

السمكة فى التقليد المسيحى المبكر جدأهى الشُعار الذى كان المسيحيون يتعارفون بد على بعـخـهـم ، برسمها أو بكتابة اسمها

المسيح وصفته ، وتعنى :



# \} <br> علم الباترولوهِ. <br> هسلسلة آباء الكنيسة 

# | امهمات تيستات 

## HOLY MOTHERS

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجمة وإعداد } \\
& \text { انطورن فهمى حوز' }
\end{aligned}
$$

(1 الرو9 :0) وكانت النساء حاضرات يوم الخمسين وامتالأن من
الروح القدس (أع| :ء ا) .
 هام فى خدمة الكرازة المؤيد بمواهب الروح القدس ، فإمتلأت
 سساعدة لكثيرين ولقديس بولس نفسّه ، وكانت بريسكالا التى جعلت بيتها كنيسة وعملت بع بولس الرسول فى المسيح يسوع
 تعبت كثيراً مع بولس اتعبت كثيرآ لاجلنابنا، وكانت تريفينا وتريفوسا التابعتين فى الرب ، وايضاً برسيس الحبربا


 نبيات كالعذارى الأربع (بنات فيلبس المبثر أحد المد الشمامسة . السبعة) اللاثى كن يتنبأن الرانـ
لقد ازدانت الكنيسة فى عصر الرسل بخذدة كثير من النساء
 قبل التجسد كانتِ حواء باباً للموت ، أنما بميلاد عمانوئيل إِبجت المرأة باباً يؤدى إلى الحياة ، فالخالفة العذرارية عادلتها
. طاءة عذرارية
كثير من النسـاء خدمن المسيح من أمــرالهن ورافقنه فى كرازتـه ، فنى ميلاده كانت هناكُ أمس العذراء الدائمة البترلية
 ومريم زوجة كلوباً ، واستضافته مريم ومرثا أنختا العازر ، وكان المان لنســرة كثيرات طلبـات عنده كنازفــة الدم وأرملة نايين وابنـة يايروس ، وايضاً كان للخاطئات نصيب مسه كالخاطئة التى مستح قدميه بشعرها ، والمرأة التى أُسسكت فى ذات الفعل ، وايضاًا التى سكبت عليه قارروة الطيب .

وبعد قيامة الرب سمح للمريمات أن يششرن الرسل بالقيامة ، إذ بينما كانت المرأة يبياً للسقوط والفشل أصبحت مبشرة بالخلاص والقيامة والحياة الأبدية ، وكان للنساء دبر مكمل للآباء الرسّل ، نكانت زرجات الرسل يجلن مسهم كأخوات وليس كزوجات

واستمر عطاء المرأة بدرره المتكامل فى خدمة الكنيسة ، فى فرص كثيرة لا يمكن أن تغيب عنها ، سواء فى الخدمة أر فى العمل الكرازى أر فى تعليم الصلاح أر فیى نصح الحدثات أر فیى
 أو فى التوبة وايضآ فى شهادة الدم ، فلا عمل كنسى له هدف آل آخر غير أن تتحـول كل حــواء إلى عذراء وكل آدم إلى مسيح آخر.

ومن الثابت أن هناك نساء كثيرات نلن كرامات وسبقن الرجال فى التقوى والخدمة والكرازة وأعمال الرحمة والشهادة المُسيحية ، لهذا جفل التاريخ الكنسى بمشاهير من النساء الكارزات والثاتئبات والشهيدات والشمهاسات والراهبات والعذارى والأـهات ، ليكون دور المرأة وخدمتها الكنسية مرتبطة بكرامة العذراء مريم التى أطلت عليها الآباء حواء الثانية
وركز آباء الكنيسة عبر التاريخ على أن بذرة الأصل فى مـكانا المرأة مرتبطة بـعلاقة المسيح بالكنيسـة ، حتى أن القـديسر اغريغوريوس النزينزى يقول اكل من لا يحب النساء يكره الكنيسا

كزوجات الرسل اللائى كن يجلن هعهـم للكرازة ، وكالأرامل المدعوات عذارى ومذابح الله ، وكليديا بائعة الأرجوان التى قادت اجتماع أول كنيسة فیى أوربا ، وكالشـماسة فلاس فيبى التى صارت مساعدة ومنجدة للمؤمنين ومغيثة لهم ، وكذللك طابيثا فى دهجال الخلدمة الاجتماعية ، ومريم أم يوحنا مرقس التى صارت من النساء المتقدمات جدأ فى الكنيسة الأولى ، فوهبت بيتها ليصير أول

لا شـك أن الكتـاب المقدس اهتم بـالدور النسائى ، وبرزت شخصيات نسائية كثيرة ، فنى مجال الأمومة قدم لنا الكتاب يوكابد أم موسى النبى ومريم النبية وهارون أول رئيس كهنة ، وأليمابات أم يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء ، وحنة أم صموئيل النبى ، وأفنيكى أم تيموناوس تلميذ بولس الرسول ، وفى مجال القيـادة قدم لنا ابيجـايل الحكيمة التى قـادت داود النبى ، واستير التى قادت السُعبب كله ، ودبورة القاضية التى قادت الشُعب وقائد الجيش ، وفى مجال العبادة والتسبيح قدم لنا حنة النبية ومريم أخت موسى ، وفى مجال النبوة قدم لنا خلدة ونى وندية . النبية

عليا لتنظيم خدمتها ، وحرص غبطته على الانتفاع بطاقتها ودراسة احتياجاتها ، ونشط قداسته حركة التكريس النسائية ونهض ايضاً
 والتعليم الدينى والخلمات الاجتماعية والتنموية ، واعطاها إلبكانية التدريس بالمعاهد اللاهوتية وخدمة الترجمة والعمل المسكونى ، ولماع وسمح لها بعضوية مجالس لجان الكنائس والبجالس الملية . وشهدت بيوت الإيواء والمغتربات والحضانات والاعمال التربوية والجمعيات الخيرية خحمات نسائية كثيرة ودوراً وظيفياً فى العمل المرحى ، ولكن ليس بالمفهوم الغربى الذى يريد أن يكسر الأطر الاجتماعية بدعوى خحرير المرأة وإقحامها فىى كل الوظائف.

إننا نشكر الله الذى سمح لنا أن نعاين هذا العهد الذهبى ونري طاقات الدفع والنمو العلمى والعملى ، والتخطيط الروحى الواعى ، الأمر الذى جعلنا نساهم بإضافـة فكرية متواضعة فى مجال الترجمة والنشر وإحياء التراث الآبائى ، ذاكرين شاكرير. Aسهة وتشجيع صاحبى النيافة الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيشوى مطران دمياط وتوابعها وسكرتير البممع المقدس ونيافة الأنبا بنيامير'

ليتهتعن بالحياة الجديدة ، يشعلن المصابيح مستعدات لمقابلة السيد
المك
وبغضهن سعين بكل طاقتهن في الخدمة والاعمال الاجتماعية والبعض الاخر شخملن الفقر الاختيارى وضيقات البرية بالرغم بن
 تركن كل شئ وتبغن المسيح مدفوعات بسيرة القديسين ورغبة الخلاص ، بكل غيرة قلبية كاملة ، مستهينات بغننى وممتلكات العالم ، متحديات الطبيعة ، لابسات زی الرجال المال .

جاهدن بتواضعهن وصمتهن وطاعتهن وأمومتهن ونسكهن ،
 المريضــات والغائبــات ، ويساعدن فى عـمــاد النســـاء وتعليم الموعوظـات ، ويرتبن النساء فى عبادة الكنيسة ، ، بحياة حارة وصفات صالحة ، فصرن أعظم هن غالبين .

واليوم تتمتع خدمة المرأة بإزدهار ونمو فى عهد قداسة بابابانا الحبيب البابا شنودة الثالث الذى يشجع العمل النسhائى ويدعو إلى عمل موسوعة عن المرأة ومشياهير النساء ، والىى تشـكيل لجنة
ir

## المّســـة البر|

كانت ابرا Abra الابنة الوحيدة للقديس هيلارى* اسقف
 واساسى فى إنقاذ الغرب من خطر الآريوسية ، وقد وُلدت قبل سيامته اسقفاً ثم عاشت بعد ذلك بح والدتها التى وانقت على سيامة هيلارى زوجها أسقفاً .
وعندما نُفى القديس هيلارى ، كانت ابرا صبية صغيرة السن، ،
 فارسل إليها يكشف لها عن سمو الحياة البتولية وغنى مكافأتها . وعندما ترأت ابرا رسالة والدها تأثرت جداً لأنها كانت خخبه وتشعر أن ما ينطق به هو من الله ، وبفرح رفضت الزوا (*) لمعرفة المزيد عن القديس هيلارى انظر كتاب االقديس هيلارى... أثناسيوس الغربا خمـن هذه السلسلة ـ أخثوس IX@Y

النائب البابوى للاسكندرية ، اللذين يرجع إليهما الفضل كل الفضل فى تقدم العمل واستمراره .

نقدم (افردوس العذارى الحكيمـاته ضـمن سلسة آلباء
اللكنيسة - أُخثوه IX@Y
 سماريـة ، منسكبات على سماع عوت الله ، طالبات مراحم
الرب .

فلتكن صلواتهن وشفاعتهن معنا ولينفغنا الرب ببركتهن.. ولتكن معنا بركة وصلوات أبينا المكرم البابا الاتبا شنيونا ولية الثالث ولربنا الهجك والحزة والتقكيسلس والهلكِ . إلى الأبص آهي

$1 \varepsilon$

## المديسـة أبولونيـا

كانت مدينة الاسكندرية مسرحاً للحوادث الكثيرة التى وقعت


 وعند مداخل مدينة الاسكندرية ، كانت هناك إمرأة تقية مهتمة بأعمال الصلاح ، توزع الصدقات ، وتخدم المحتاجين ، فقدمت ، العـد
 والسلوك بلا عثرة ، مزوجة بروح الإنسكاب وطلب معونة الله ،
 ، الذين تعرفوا من خلالها على خلاوة المسيح ومرارة ثمار العالم .

فعندما مات والدها ، نذرت بتوليتها لله دون أن تترك العالم ، وأسست لها مكاناً تقيم فيه خارج أسوار المدينة ، وعزمت فى قلا تلها ألا تشغل نفســها إلا بأعمال الرحمــة والخدمة الإجتماعيـة

أرسل لها القديس هيلارى إيضاً مع الرسالة تسبحتين لكى
 بها الكنيسة التى فى بواتييه فى عيد القديس هيلارى ، أها الثانية فقد فُدت .

وعندها عاد القديس هيلارى من المنفى وجد ابنته قد التهبت


 بألم أو تعب

بركـة صلواتها تكون هثنا آهـين .


17

الصليب ورسمت صليباً كبيراً على هذه الأصنام ، وفجأة تهـُمت
الأصنام
ربهذه الأعجربة ، شسعرت أنها تملك قوة عظيمة ، وعظمت





 إلهك الذى يساندك ؟ اعترفى انك تركت فكزك ، وأنا سأجزل لك . اللعطاء نقالت له هإننى اعى ما أقوله ، إن الرب الذى دعانى ودعرته ، - حظظنى
 ورضعها فى سجن مظلم واغلق عليها والدم يملأ فمها... ثم حكم عليها بالموت حرقًا . رهنا طلبت لحظة تصلى فيها وتستجمع تواها الروحية ، وآلاف

المسيحية ، وكانت تعرف جيدآ مدى ما يفعله الوثنيون من وحثية وقسوة ، فقررت أن تواجه الحاكم لتربيخه على ما يفعله من - أعمال ردية فى المسيعيين
 المواجهة ، تقدمت فى شجاعة وأدب كبيرين ، وسألته عن ترك إراقة الدماء ، وكيف أنه لا يخشى ملك الملوك وهاكم الحكام المام وعندما سألها الحاكم قائلاً : (ا منُ "نت حتى تتجرأى وتأتى إلى هنا وتتكلمى بسلطان؟ قالت له القديسة رإنتى مسيحية أيها الحاكم ، اسمى أبوليونيا ، من أسرة عريقة ، ولقد أتيت لكى أبلغك احتجاجىى" . فقال لها الحاكم رالماذا تدافعين عن أناس أغبياء منحرفين؟ وإيلذا لم ترجعى عن هذه المفاسد التى يرفضها المتعقلون ، سوف . أردعك"
فقالت له اسأكون يا سيادة القاضى فى قمدة سعادتى إذا تألمت ونقدت حياتى من أجل محبة الله اللذى أثن أنه سيقوينى ، إننى سأتقبل الموت بفرح من أجل إلهى الحقيقى وحدها لا وعندما أثوا بها إلى معبد الأصنام ، رشمـت نفسـها بعلامة

1A

## 

النظرات مثبتة عليها لترى النهاية ، وفجأة اسرعت أبولونيا وعيناها مثبتتان نحو السمـاء ويداها ضارعتين ، ونزلت فى النار وهى تسانـي وتصلى للذى صُلب عنا وأبطل الموت وأهانه : سبحره وزيدره علواً. لقد غلبت أبولونيا العالم بكلمة شهادتها ولم شخب حياتها حتى الموت ، فمع أنها عذراء صغيرة ، إلا أنها واجهت الحا الحاكم باسم رب الجنود ، بلا مقاومة لكن فى شمجاء رياعة ، وقبلت الموت بقلب راض وتقدمت للنار بلا خوف أو تردد ، لكن بروح ور صلا ولاة
 نحو الربـ... احبت فاستحقت الجعالة والإكليل ، ساعية للنار رولألم لتتمـجد وتخلص
وبعد مضى الوقت ، أرادت أن تتحلل من هذا الوسط الملكى ، وهنا كانت الحرب العظيمة بين صوت الله ومحبتها للبتولية ، وبين روح اللالم وصوت والدها القائل أن أفضلـل الزيجات تنتظرها



هى ابنة انثيموس الوصى على الامبراطرر ئيؤدوسيوس الصغير ، وكانت معاصرة للقديس يوحنــا فم الذهب ، ولــا بلغت سن الـــزواج ، رفضـت الزيجة واعلنت رغبتها فى البتولية ، وبعد , ضنغات كثيرة ، أتى لها أبوها بعذراء مكرسة لكى تعلمها التسبحة وقراءة الكتب المقدسة .
ؤُنْ الأنراء يتطللون إليها .

وجاءها صوت من السـماء قائلاً لـها:8إذا سألك أحد عن اسملك نقولى بثبات دورثيؤس" وانطلقت بفرح إلى الاسقيط الداخلى ، ورجه الروح القدس القديس هكاريوس إلى ،كانها ، ولما عرفته قدت له نفسها باسم "ادوروتى - دوروئئس" وطلبت منه أن أن يسمح لها بالسكن فى قالاية فى البرية بقالاية لتقتدى بالقديسين ، وعلى الفور خصصص لها الأنبا مـاريوس مغارة مهـجورة على

منحدرات جبل نتريا .
وبينما كانت أبوليناريا تنمو فى النعمة والجهاد ، جاء إلى الاسقيط أبوها ومعه أبنة أخخرى له ، كان بها روح بار با بس ... فذهبوا
 وجئنا نطلب شـفائهاه فأخلذهم بارشاد روح الله إلى الراهـب - دورئيؤس وكان ذلك بالهام إلهى

وعبثاً حاولت أبولينارية الاعتذار ، إلا أن الله اعطاها نعمة من أجلج شفاء أختـها المريضنة ومن اجل اجتياز الموقف بسـلام ، وشاعت هذه المعجزة فى كل الاسقيط وعادت الأميرة بعد شفائها إلى القسطنطينية مع والدها
ro

ثم طلبت أبوليناريا من أمين الدير أن يساعدها فى زيارة الآباء المتوحدين فى الاسقيط ، وفى ظلام الليل عندما نام الجميع ، خلعت ملابسها الملوكية المذهبة وارتدت زى الراهب الذي ألتيت أليت بسه ، بعد أن أخلذت بركة مارمينا الشيهيد واستراحت من جهـة مشيئة الله من أجلها ، مترجية الله أن يحفظها وأن يعطيها أن أن تثبت إلى النهاية فى إرادته المقدسة .

وعندما شاع خبر إختفائها ملأ الحزن والخوف قلب الجميع ، الحم حتى أن حاكم الاسكنـدرية أرسل خططاباً لوالدها ورضع معه ملابسها ، فاستلمها بدوره باكياا حزينآ كما حدث ألا عندما عاد لـ أولاده من غير يوسف ، فقط معهم قميصه . أما أبوليناريا فمكثت السنين وسط نباتات المستنقعات هائمة على وجهها ، تقتات من ثمار النخيل ، ويا للمفارقة العجيبة: بعد أن كانت تسكن القصور صارت تعيش وسط المستنقعات ، بعد أن كانت تخدمها الجوارى والحراس صارت هائمة على وجهها ، بعد أن كانت دحفوفة بعناية الخدم وأطعمة القصور صارت تقتات ثمر النخيل ، بعد أن كانت تفترش الحرير ولباس الملوك ، حار جسدها


العالم ، وطلبت إليه أن لا يقوم أحد بتكفينها بعد موتها ، بل يدفنوها بمالابسها كما هی ، ثم انطلقت أنفاسها من الحبس ، واعلن الله سرها فى حلم للقديس أنبا مقاريوس ؛ فـمرت أمامه حياتها واسمها واصلها وجنسها فدعى كل المتوحدين والنساك ورضتعوا جپبند القلبيسة شرقى الكنيسة فى مغارتها وسط التسبيح والصلاة... وتب صنع جسبدها أشفية وعجائب كثيرة...
-بركـة صلاتها تكر

riv

لكن ما لبث أن انتشُر خبر هذه المعجزة حتى حدث ضهيج فى الصسحاء بسبب هذا الأمر ، واعترض البعض قائلين أن ذلك قد ألثر علمى هـدوء وسـكـون الـكان ، واشتـد الهـمـس وكـثرت الأراء والكلام... حتى أن الراهب دوروثيؤس ترك موضعه إلى موضع أخر

وما لبثت الأميرة المريضة أن عادت إلى مرضها ثانية ، فطلب أنثيمـوس أبـوها إلى أبـاء البريـة أن يرسلوا إليه الأب الذى الـى النفاها أولا ، وألح عليها الجميع أن تذهب إلى القسطنطينية طاعة لأوامر
 أمرها أكثر من ذلك فكشفت أمرها لوالديها وبقيت عندهم بضعة - أيام

ثمم قالت لهم وأننا نشتاق بل ونتوق إلى الأبدية ولا نريد شيئاً هن الخيرات الوقتية التى من هذا اللالم الزائله .

ثم عادت إلى البرية ثانية حيث موطن جههادها ودموعها ونسكها ببرية الاسقيط ، ولما علمت بقرب نهايتها ودنت ساعة رحيلها ، طلبت القديس مكاريوس واعلنت له أنها ستنطلق من

شرُحتى لل نى أدب نذر بتوليتها ، ولكنه لم يستطع أن يفهم كلامها ، إلى أن أنهمه أحد الحاضرين أن الفتاة مسيحية ولا تريد
أن تنزرج •

 الموت... واعطاها مهلة للتفكير ختى اليم التالى لتعطيه جوابابا ،

 الطريق... كانت اجابتها هى بداية آلابها .
 المنظرر: ، فلم يكن انتصارهن على اللحم والدم بل على رئيس هنا العالم وسلطان هذا الدهر ، فكانت أجنس اصغر سنآ لكـن ألعظم . فضيلة ، تنظم انتصارها وتبت يقينها
أثى بها الحاكم وأمر أن تُقيد بالأغلال الحديدية ، وسجبوها إلى




وُلدت هذه الطربارية فى روما فى أواخر القرُّنُ الثالث ، من

 طاهرة ، وقد كانت على جانب كبير من الجمال ، لذلك تعلت بها شاب يدعى بروكربيوس ، وكان أبره حاكم مدينة رين روما ، نعزم

 ابصرت حية ، وقالت لـ هابعد عنى يا حجر العثرة ، أنا لا يمكا يكنتى الـا أن أنكت عهدى وأخون عريسى الإلهى الذى لا أحيا إلا بحبه،


وكثاب وثنى لم يفهم بروكوبيوس حقيفة كلانها ، وظن أنها
 نقلق عليه والده واستدعى أجنس وفاغخها فى الأمر ، لكنها

ألما الحاكم والد بروكوبيوس فجبن إزاء صخبب الناس ، وترك الأمر لوكيله... وهذا استحضر أجنس ، وأمر أن تُلقى فی النـا


 هى فشنجعته وقالت له وهلم ، اقتل هذا الجسبه ركا وكان استشهادها فى الاضطهاد الذى أثاره دقلديانوس وكان لها من العمر rir أو
rir
وفى اليوم الثامن لاستشهادها ، تراءت فى حلم لوالديها ، ومعها زمرة من الفتيات الصغيرات ، ومعها ايضاً حمل أشد بياضا لما من الثلج ، وقالت لهما وألا كفا عن الحزن لموتى ، وافرها لأنى ظفرت بالأكليله وكان لقصة استشهادها ثأثر كبير فى الأوساط المسيحية فى القـرون الأولى ومدحها ونها القديسون أمبروسيوسن - واغسطينوس وجيروم

إننا نمدح القديسة أجنس الثُهيدة بلسان القديس أمبروسيوس الذى تال أن اسمها يستحق كل مديح وتطويب ، إذ أنها خحمل

بارسالها إلى أحد بيوت الفساد ، أما هى فقالت له وأنا لا أخاف بيت الفساد ، لأن معى ملاكاً يحفظنى من كل سوءه . شرع الجند يعرونها من ثيابها وهم يدخلونها ذلك البيت ، لكن شـعرها غطى كل جسدها بطريقة معجزية حتى تعجب الجميع ، وما إن دخلت ذلك البيت حتى اخاء نر من السماء ،
فتعزت وشنكرت الرب .

وحــاول بروكوبيوس ابن حاكـم رومــا الذى كان يود أن


الحاضرون ذلك حتى هربوا .

عندئذ طلب منها الحاكم أن تصلى من أن أجل إقامة ابنه ، وبالفعل انسكبت أجنس ألمام الحضرة الإلهية ، فقام الشاب الماب وهو يصيح اليس إله حق إلا الذى يعبده المسيحيونه فانتشر خبر هذه
 . التمت أجنسّ الساحرةٍ

المنمت بل بالمسيح ..
بكى الجميع فى عرسها وبقيت هى وحدها بلا دموع ، حزن الجميع لفراتها بينما تهللت وفرحت فى يوم عرسها المزين بالمجد الأبدى

قدمت بحياتها القليلة العمر مـالا لمبة الله والإيمان به ، فى وقت لم تستطع ومى صغيرة السن أن تقنع الآخرين بالكالم . تعجب الجميع أنها ضحت هكذا بحياتها التى لم تكين تد استمتعت بها بعد !! وها هى تقدمهاكأنى بها تد شبعت انـ من أيأمها !! حمللت شهادة لله بلسانها وحياتها وهى لا تعرف بعد أن تتكلم
إن ما يفوق الطبيعة مصلره خالق الطبيعة ذاته ، الذى أعطى البارة أجنس أن تختاره مو لأنه اختارها لنفسه أولا... وهو الذى
. سيستقبلها
لقد أرادت أن حيا حياة ملائكية وأن تلبس المسيح وتقتدى به كعطية اختيارية وتطوعية ، فى الحاد بالعريس اللسماوى واتصال

من سـمات البشُر الاسم فقط لكنها شحمل فى أعماقها سمات الشيهداء ، فكان لها ما أرادت أن تكونه .

لقد صار اسم العذراء أجنس هو عنوان حشمتها التى يمتدحها لأجلهها الجميع ، ولاجل احتـمالهـا الاستشـهاد وهى فی سن الأثنتى عشرة سنة ، وذاقت العذاب والأتعاب من المضطهـذين الذين لم يشفقوا على صغر سنها ، ولم يرحموا جسدها الغض ، لكنها صغيرة سناا وقليلة جسدآ بينما عظيمة حقاً وكبيرة بالإيمـان .

لم تكن تعرف شيئا عن الموت لكنها تهيأت له ، مستعدة لفتح
 استطاع أى قيد أن يعوت أطرافها الرقيقة من الانطلاق للأبدية .

اسرعت الخطى نحو حفل عرسها الذى اختارته وتمسكت به بروح الصالاة الدائمة ، لم تكن عروسة بلا تاج ، لكنها صارت هى تاج مجد على رأس الكنيسة مرصع بالدموع والألم ، لم تتزين بقالئد العرس الزمنى ، فتقلدت قلادة الشـهادة الحمراء الخضضبة بالدم فى ساحة عرس استشهادها ، لم تزين رأسها بالشعر المصفوف
rr


أرسل دقلديانوس الملك المصورين إلى جميع اليلاد, ليختار أجمل فتاة ليتزوجها ، فلما ذهبوا إلى دير العذارى بروما ، كاريانت
 بطلب اللك ، صلين ليحفظها الرب وهربن ليُّوجهن إلى أرمينيا .

 وحارل أن يعتدى على أربسيما ، فأعطاها الله قرة فطرح ألمته على الأرض بالرغم من توته وشهرته فى الحروب ، فأغتاظ وأمر بقطع لسانها وقلع عينيها ثم بقطع رأسهاهـا.. نم أمر بقتل الأم أغابى ربقية العذارى فقطبومم أربا أرباً .
ركانت أحدى العذارى مريضة وجالسة فى كرخ ، نصاحت

تريب به ، يفوق ناموس الطبيعة بالانتصار على اللذة كأعظم
اللذات
اختـارت أن تـكرن هيكل لله لتربـح مجداً ســـارياً ، ومجدت الطبيعة فى منافسة عجيية للملانكة العاديمى الأجساد ، تدنع عشقاً بعشق ، مستبدلة العرس الزمنى بالعرس الأبدى لتطفئ نار


دهن بهراق لذا احتته العذارى . .

وإن كانت أجنس صامتة لا تتكلم بسبب حبها لفضيلة الصمت ، فإن بتوليتها تتحدث عن نفسها وإنها بالحرى هى التى

جعلتها وصنعتها شهيدة ،



## (6) 4 4 <br> (incolen

 للمسيح الرب ، إلا أن كونيتسيانوس الوالى سلمها إلى إمرأة شريرة دنسة تدعى أفروديسيا مع ساتطات آخريات فى مسكن قبيح ، إلا أن أغاثى توسلت نحو ختن نفسها لينقذها بنعمته المقتدرة التى بها . يحفظ عرائسه البتولات

ولا فشلت الدنسات فى أن يستميلنها ، أىى بها الوالى ليوبخها
 على زعمه ـ ديانة حقيرة وغتتمل المهانة والمذلة ، غير أن المثهيدة
 حقيقية أفضل من أن تكون جارية وعبدة ليسوع المسيح الملك . وتأكد الوالى أنها لن تبقى على حياتها ، بل تتمسك برجاء المسيح الذى لا يخزى ، عندما قالت له إلن حياتى وخلاصى إنما

تستدعى الجند لتنال هى ايضاً الإكليل ، فأتوا وتطعوا رأسها... وكان ذلك فى ra من شهُ توت .

لقد كان الروح يلقنهن الحق وهن واقفات لابسات ثياب العرس

 البتولية البيضاء وزنابق الأستشهاد الحمراء ، ويترنمن لك الك القون والجد والبركة .

بركاتهن جهيـا تكـون هثهنا أهين .


47

## القديسة أفدوكية <br> 

فتاة خخاطية كانت فى بعلبك ، جميلة استخلمت سحرها لاسقاط الآخرين فى شباكها ، وعاشت فى استهتار وطياشة وتمرغ فى الخطية واللهو والخلاعة والرذيلة ، لكن الله المتحنن اللرحوم محب البشر اسفقت عليها وانتشلها من فم الأسد ، فدبر لها القديس جرمانوس الذى وعظها وعلمها أقوال الله وعمدها على اسم المسيح ، ثم وزعت ما جمعته فى الشر على الفـ الفقراء وفي عمل الرحمة والخير ، وذهبت إلى أحد بيوت العذارى وتقدمت
في الفضيلة حتى صارت مرشدة .

وتذكر المصادر التاريخية كيف كان لقاء أفدوكيا مع القديس




هو يسوع المسيح" فأمر الوالى بجلدها وتعذيِها بشدة وتطع ثديِها بعذابات يرئى لها .

وفى تلك الليلة ظهر للقديسة فى الٓسجن القديس بطرس الرسول
 فازداد الوالى فى حماقته عندها طرحها عارية بالما بالكلية فورق أرا
 وتأيدت بنعمة إلهية وطلبت الراحة والقوة وتوسلت للـد الـئ أن يقبل نفسها لتتمتع بالمراحم الأبدية ، وعندئذ غربت عينا عيناها إذ بالمسيح صارت قادرة على كل شئ برك صلاتها تكون هـا

ra

الجديد ، وذاع صيت تقوإما عندما ذهبت إلى بيت من بيوت

 ومـال بعد أن تطهرت من أدران خطاياها وعاشت حياة الفـن الفضبيلة . ع، وعندما تنيحت الرئيسة بسلام ، اختازتها العذارى لتكون رئيسة
 الملوث وارادت أن تبقى منسية تتوسل مصلية طالبة إعفائها من هذه الـخدمة
وبقدر ما توسلت باصرار فنى طلب إعفائها بقدر ما تمسبكت
 العذارى فى عهدها من حيث زيادة عدد العذارى وظروف نمـوهن

ونضجهن
رلكن الشيطان حرك والى المدينة أريليانوس لاضطهاد أفها أفدوكيا
 بها الأذى وأرسل معهـم ابنه ، لكن الله الذى يحفظ نـلا مختاريه ، سمح فوقع ابن الوالى قتيلاً... \&

السابقة ، واشنكري الرب لأن مراحمه عظيمة ومتجلددة ، وهو قادر أن يخرجك من الجب ويكسر فخ العدو ... توبى التوبة التى لا رجوع ولا غس فنها ، بوبة حقيقية ، ابعدى عن الخطية القاتلة للنفس ، هذه الخطية التى تصير الناس كالنحا الرحمة ، هذه الخطية التى أضاعت كثيرين وأودت بحياتهم وهم يندمون فى الأبديةه .

وسلك القديس جرمانوس مسلك الطبيب الذى يضع مشرطه فى الجرح وينظف من حوله قبل تضميده ، فقد كانت أفدركيا تتخبط فى الظلام ، nنلق عليها فى الحبس فى أسر أبليس ، لكن

 غرقها فى الشُرور والأثام وخطايا الصبا والسقوط ، ومن أجل الـيل حياة الخزى والعار .
أخذ الكاهن يعظ أفدركيا حتى ترسخ فى التوبة ، وأنبأها بأن
 توبة أفدركيا وانتياتها للمعـودية ، نالت نعمة الميلاد الثانى

## القديسة أفر وسيينا

عانشت هذه القديسة العفيفة فى أواخر المقرن الثالث عشر وأواتل القـرن الرابــع غشش ، وقد نتدت والديها وهى فنى سن صغيرة، فتولت أحد العاثلات التقية تربيتها ، فنشأث فى حياة تقوية محبة للنسك .
 رأسها ، الامر الذى أثر فى نفس هذا الشـاب الذى كان قد تعلق بها، فأحب البتولية وكرس حياته للرب لما رآه فى هذه الفتاة . أمام احرار الفتاة على حياة البتولية ، وبجلى الرب فى حي حياتها
 نشنكا وسهراً وكانت تشتاق أن ترتدى الزى الملائكى الرهبانى.... وتد وهبها الله عطية عمل المهجزات وات

وعندما تنيحت رئيسة الدير اتفقت الراهبات على اقامتها رئيسة \&

وعندئذ طلب منها أن تقيم ابنه من الموت ، وبصلاتها قام ابن الوالى من الموت ، فآمن الوالى بالسيد المسبيح هو وكل أهمل بيته بسبب هذه الأعجبة

ثم أتى والى ديوجينس Diogenes وأمر بتعذيبها ، فتدمت نفسها للموت من أجل السيد المسيح وقُطعت رأسها المقدسة فی اليوم الخامس من شهر برمهات فى السبنة الرابعة عشبر من الجيل -الثانى للمستيح
.
 تستقصى ، فهو لا يزن ثقل الخطايا لكنه ينظر إلى مقدار اليبة

 الخطاة والدنتسير ، يليق بلك النسجوط والإكـرأر هن الآن وإلى الألص

- 204


## 501

كانت أكسانى ابنة لأحد أشراف روما ، ونشأت محبة للعبادة
 العلِارى وتقتدى بهن ، كما كانت محبة لقراءة سير القديسين •

وخطبها أحد وزراء روما لابنه ، فاهتم والدها واعد كل ما ها هو نفيس ليوم العرس ، أما هى فسألت والدتها ألنـا تسمح لها لها بزيارة بعض الراهبات لتودعهن قبل زواجها ، وإذ سهحت لها أخذا أثنتين من جواريها وكل حليها وأبحرت إلى قبرص حيث التقت بالقديس إبيفانيوس أسقف نسالميس ، واعلمته باشتياتها للحياة الرهبانية ، فاشار عليها القدديس أن تذهب إلى الاسكندرية ، فذهبت إلى الاسكندرية حيث التقت بالبابا القديس ثيؤفيلس الذى ضمهها إلى بيت من بيوت العذارى... وقد سلمته حليها التى باعها وبنى بها كنيسة باسم القديس أسطفانوس واستمرت أكسانى فى حياتها النسكية أكثر من عشرين عاماً

أو أماً عليهن ، خاصة أنها اتسمت بجانب نسكها وسهرها وحبها للعطاء ، بالتمتع بروح الحكـمة فى إتضاع ، وكثيرآ ما كانت تقول ايليق بـن يود خلاص نفسه أن يعطى نضّة لمن يشتشد ويهينه ويخزيه ، حتى يكسب نضيلة الاتضاع .... ملكوت الله لا يقتنى بذهب أُ بفضة إنما بالاتضاع ونقاوة القلب والمبة الصـادة لكل أحده وحقآ قدمت محبة صادتة لكل أحد فكان الكل يشتقن لمجالبتها وطلب مشورتها ، وكانت كل راهبة بجّد راحتها
الحقيقية فى المسيح عند هذه الأم .

وفى أياها مرت الكنيسة بضيقة شديدة إذ طُرد المسيحيون من الدوارين ، فكانت سنداً لهذه العائلات المتألمة ، واستطاعت برد بقلبها الحب وبشاشتها أن تسند هؤلاء المضطهدين وتعينهم ، كما ردت نفوس كثيرة إلى الإيمان .
 عالاً . التاسع من أمسير عام عץ • ا لللشهداء ، بالغة من العمر ثمانين



كانت ألكسندرة من مواطنى المدينة المظمى المبة للمسيح الاسكندرية ، اتسمت بالورع والتقوى وخور الما لله ، ألما عن جمالها فكان ملحوظاً ، لها صورة حسنة .



 واستودعت روحها فى يد نيخلمها لتسكن فى می مواضع الينياح والراحة ، ولثنطلق نفسها المستنيرة إلى مساكن النور فى المدينة التى لها الأساسات .
ولا جاءت الأخت ميلها Melha التى كانت تقوم بخدمتها كاللادة ومعها حاجة الجسد ، قرعت بابها ونادت عليها ، ولكا ولكن حون جدوى ، فعلمت أن نفسها الجاهدة قد انطلقت من الجبس جيث مجد إلهنا وحيث لا تقف أمامه خليقة صامتة .



 وقد كشفت الجاريتان عن حقيقة شنخصية أكسانى الهانى للبابا

 بعيد نياحتها فى 9 ب طوبة.



据

 الساعات الباقية من النهار أعمل بيدى ، وانتظر نهاية حياتى فى رجاء صالح، . , روهذه السيرة سمعها بالاديوس من المرأة المباركة ميلها التى أخبرته بقصة العذراء ألكسندرة .

رهى الآن تلبس ثياب الجهد عوضاً عن ثيابها الرثة ، وتفيض جنمالا عوضأ عن جسدها الشاحبا الأبدية عوضاً عن المارة والأثتاب ، وبدلاً من سكنى القبر سكنت

 المُوحس ، تقدم تسبحة الغلبة والخلاص وتُخلد مع كل أرواح - الخالدين
 . $2 \times 5$

فذهبت الأخت ميلها وأتن ببعض الأحباء الأتقياءُ الذين

 كانت تتسك فيه متعبدة .

لقد هربت هذه القديسة من سهام أبليس الملهبة نارآ ، وأتت للاحخاد باللك العظيم ولطاعة الوصية ، نطرحت نفسها داخلي الئل هنا
 حيـة ، متتعمة بالعشرة الإلهية الشهية
 تذهب إليها لانتقادها وللسؤلال عنها ولخدمئها داثمأ... وذات مرة

 فى ذهنى ، تضرعت أُمام الرب رتوسلت إليه أن يسبمح لى أن أندم لى عذراويتى بنفس الهالة التى ولدت بها
 لا ترين أى إنساذ؟ هقالت لها إنتى أشنغل نفسى بصلواتى وبعمل

وبعد ان انتهت الأم إميليا من مسئوليثها فى تربية أولادها

 دير نسائى ، ساهم باسيليوس فى وضعه فى الاطار الصحيح وشيدت القديسة إميليا فى إيريس هيكالِّ على اسم الأربعين شهيدآ الذين استشهدوا فى سبسطية ، ونقلت إليه ذخائرهم المقدسة.
وهكذا تستطيع إميليا كأشبينة لأولادها أن تقف أمام الملك وتقول „هأنذا والأرلاد الذين أعطانيهم الرب لم يهلك منهم أحده .




01

## القديسة إميليا

هى زوجة صالحة لباسيليوس معلم الفضيلة فى أقليم البنطس ، وكان أبوها قد مات منهيدآ للإيمان المسينى ، أثمرت هذه الما الأم
 ، أسقف قيصرية الكبادوك ، والقديس أغرينوريون أسقف نيصنا والقديس بطرس أسقف سبسطية ، والقديسة ماكرينا التى سُميت بـ أأخت الرجاله ، تلك المرأة التى تضاهى الرجال ذكاءً وفهماً
وشُجاءة .

لقد عرفت هذه الأم إميليا كيف تكون مربية صالهة للقديسين
 فعلمت أولادها الصلاة والمزامير وتراءة الإنجيل ومحبة الصاء الماح كا

يعتبر أمه إميليا هى تعزيته الوحيدة فى الحياة .

رتفضبلا منك ، إنى أرفض مملكة هذه الدنيا الفانية ، فاعمل معى .

وتركت المملكة التى ورئتها من أجدادها لاجل مصبتها

 إلى تصرها العظيم وسجدت عند بابه ثلات سجدات ونات وقالت فـا


 بستر جناحيك لاننى لا اعرف آخر سواكه .

وخرجت فى منتصف الليل ، متشددة بقوة ربنا يسوع المسيتح ، متّوجهة إلى البرية يحفظها ملاك الله ، وبينما هى تسير ، كان الشيطان عدو كل خير يحاربها بالجوع والعطش والتنعم وبمكانتها الثلفوكية ، لكن الله الذى خرجت لاجله كان يقودها فى موكب
 كلّ الحيل والفخاخ الشيطانية ، وتدوس على كل قوات العدر
. لككن الله اراد ان يعلن قداستها ، عندما طِلب الأنبا دانيال القمص من الله أن يريه رتب القديسين ، فسمع صوتآ قال لـ



 تسمح تط لعقلها أن ينفصل عن الله ، وأما المقيمون فى هنا هذا المكان فقد تدهش أفكارهم فى المدن وثنفصل عن اللهه .
 امض بنا إلى هذا الدير الذى لهؤلاء العذراى وعرف الأم الرئيسة بقدومنا .
وما إن وصل الأنبا دانيال تمص البرية القديس ، حتى خرجت الأمهات مسرعات إلى الباب يدرين إلى موضع القديس وهن مبتهجات ، نقدمن له لقانآ فيه ماء وغسلن رجليه ، وبعد غسل الـا رجليه ابتدأت العذارى يأخذن من هذا الماء ويغسلن وجوههن ر .

وتأنس لها وحوش البرية ، كما لو كانت محمولة بأجنحة لتعبر - بسرعة أكثر من أشنعة الشمس لتقتنى الصلا

تم فكرت أن بجّل نفسها معتوهة ، وتذهب إلى أحد الأديرة
 . العقلية ، تركنها لنظافة دورات المياه بالدير •

ثم صارت تتظاهر بالجنون ، وتأخذ الطعام من أمام الراهبات ، إذ لم تكن الراهبات يعاملنها كواحدة منهن ، ولم يأكلن معها وهذا كان يدخل إليها السرور كثيراً ، فكانت تعمل الأعمال . الحقيرة معتبرة نفسها مسسة الدير
ركانت تنام على الأرض والِى جوارها القاذرات ، ولم تُرى فى

 أية واحدة ، ولم تشك أو تتذمر أو تتكلم إطلاقاً ههما أحتقرت ، الألما
 ومجنونة ، على الأقل فى نظرهن ، وبهذا لا تكرم ابدأ .

وبعد الأكل ثال لتلميذه : ها ابنى اسهر معنى الليلة رلا تنم كترى عظم فضائل هذه القديسة التى يدعونها هبيلةه .
وبينما الأنبا دانيال وتلميذه يراقبونها فى الليل ، إذ بعد فترة من الليل تقوم القديسبة فى الظلام منتصبة ورافعة يديها بي بع قلبها نحو السماء ، وفتحت فاها بالتسابيح والصلوات ، وأخذت تصنع ميطانيات كثيرة ، وكانت دموعها بخرى من عينيها مشل ينبوع الشا فاتض من أجل عظم محبتها وحرارة الروح التى تلهب قلبها بلا فتور ، وبقيت طوال اللِيل منطرحة فى الصلاة .

عندئذ ارسل الانبا دانيال تلميذه ليستدعى الام الرئيسة ، فلما
 والملائكة تلازمها فى سجودها وقيامها ، فقالت: هالويل لى أنىا . الشيقيةه

تم دتت أجراس اليناقوس ، فاجتمعت الاخوات ، وأمسك الانبا دانيال يد تلك القدديسة وسقط على الأرض أمامها وقال لها "أبى". سادحينى" فسقطت هِى ختت قدميه وقالت لـ : پاباركنى أنت يا

فاجبنه انه لا توجد إلا أخت واحدة ، فطلب أن شخضر إليه ،
فقلن له انها هبيلة ، وهى مطروحة عند الباب .

فقام الأنبا دانيال وذهب عند الباب وأخذ يتطلع إلى أن إبصرها ورأى على رأسها الرباط المهلهل وعليها إكليل نورانى وحلة سمائية بهية ، رلكن الأخوات لم يـصرن عليها شيئاً سوى نيابها
السوداء المزرية .

أنا هى فلم تتقدم نحوه لكى تسلم عليه ولم تلتف إلى كلامه مشل بقية ألراهبات ، فطلبت منها الأخوات أن تقبل يلـي المى الأنبا دانيال وتأخذ بركته ، ولكنها لم تقف له .

 خشيت لثلا تحسبب على خطيةه .
فقال لهن الانبا دانيال: هاحقاً أنا المعتوه ، أنا هو الجاهل ، أنا
هو المسكينه.

ثم تركها ومضى معهن ، فقدمن لـ طعاناً ليآكل هو وتلميذه،

النطية ، لإنى تدامكن وقدام المنبر سون أجارب عنكن لأجلى ، ليس فيكن مستهزئة ، ولا من هي محبية للمظمة ولا للا للباس ولا
للثههوة ، بل كلكن نقيات ، صلوا عنى، .

وخرجت سراً من باب الدير ، 'نصدق عليها ترل المديس مار مار



 ويسبحون به سها .
طوبى لمن لهم فماً ولسانآ يتحدثون به حديثها ، ولن لهم أعيناً
ينظرون بها ما نظرته ونذرته .

طوبى لمن اهتدت إلى ملكرت الله ، وتركت الاشياء التى اعتادت اقتنائها فى هذا العالم كأنياء ثمينة من اجل الغنى - الحقيقى

طوبى لمن أطفأت لهيب الخطية بدموعها وصارت الدموع لها

 أن أكثر الآباء لم يصلوا إلى درجتها ، إذ أنها تركت تصرها الما وكل
 وما إن سمعت الأخــوات العذارى ذلك الكلام حتى أخلا
 ضدها ، ثم طرحن أنفسهن خـت قديمها وهي رهن باكيات قائلات لها: |راغغرى لنا وصلى لاجلناها .
 إذ كان كحمل ثقيل عليها ، لذلك تركت الدير ، وكير ، وكتبت لهن


 كان ثمرة تُجمع كل يوم ، استقلالكن عنى كار كان رأس مال وفائدة تزداد كل يوم وكل ساءة ، مباركة تللك الساءة التى قيل لى فيها فيها يا هبيلة يا مجنونة ، وأنتن رسـامحات من جهتى ، بريئات من


نشـــأت أنسطاميـة فى مدينة القسطنطينية من عـائلة شريفـة الجنس ، وكان والدها ذا مركز مرموق فى البلاط الامبراطرى ،
 وأراد أن يتزوجها ، إلا أنها نذرت بتوليتها للعريس السماوى ،
 القديس الأنبا ساويرس الأنطاكى الذى أخلذت تراسله ويرد عليها وكان لرسائلِ أبلغ الأثر فى معاونتها علي الخلاص من القـي الامبراطورى ، فضالا عن رده على استفساراتها والحياة الروحية ، فكانت تستقبل رسائله وهى لا تزال فى القى الا وحتى بعد قدومها إلى الاسكندرية ، ولا شك أنها كانت سعيدة ومطربة إذ وجدت فيه مرشداً وأباً .

كانت سيرة مكسيموس ودوماديوس أولاد الملوك ، وسيرة

نصيباً وتسربلت بثوب الاتضاع وفرح النفس الذى جعلها يختمل

 .بعمق ، غخمل حالاوة نير المسيح العجيبة...

نكان سموها فى اتضاعها ، ومجدها فى تركها بجد المملكة ،
 ردت الله ما هو لله ، واعطت الكرامة والجد له وحده .

لم تدن أحداً من الأخوات ، ولم تستمرئ المديح ، بل بوعى روحى تركته عنها فى المملكة وفى دير العذارى ليكون مدحها من الار الله وحده

لينفعنا الله بير كة صلوتها وليساعدنا على أن نترك ، وأن بحتهد
 السجود والجُد والعزة والتقديس من الان ألان الِّى الأبد آمين .


بظرونها ، فعين لها إحدى المغارات فى الاسقيط على بعد 1 وا

 - ينارلها مرة كل اسبوع

وذات مرة كتبت القديسة أنسطاسية رسالة لكى يحضر القديس دانيال ويسرع إليها ، وأرسلتها بع تلميذه ، وبعد أن قرأ القديس ألـا رسالتها ، علم أنها ستفارق العالم وبكى عليها بارِ بكاءء عظيماً وقال لتلميذه إإن عموداً عظيماً سيسقط فى البرية الداخليةه ثم ذهب مسرعآ إليها فوجدها مريضة بحمى الموت ، نقال لها لها : الها
 الأرضيةه

نقالت له القدديسة امغبوط أنت يا ابراهيم الجديد صاحب ضيافة المسيح لانه كم من ثمرات اقتبلها ربنا من يدكه . ثم طلب منها الشيخ أن تبارك تلميذه فقالت ويا إلهى يا من اخترت هذه الساعة لتصرفنى من هذا الجسد ، يا يا من تعرف مقدار المسافات وكم تعب هذا التلميذ لاجل اسمك ، اعطه روح ابائه ،

القديس أرسانيوس الكبير معلم الأمراء والملوك ، هى موضوع تأملها

 (الدخيلة) فى ذير الأناطون أى دير التسبعة أميال ؛ إذ كانت أديرة
 باسم دير أنسطاسية البطريقة ، وتعرف الأديرة فى هذه الما المنطقة

 للقديس الأنبا ساويرس بطريرك أنطاكية ، وربما هو الذى حدي الـا لتذهب إليه القديسة أنسطاسية ، وقد نُقل جسسده إليه . وفى ليلة دون أن يعرف أحد شيئآ تركت دير الزجاج الذى

 اللى برية القديس مكاريوس الكبير سرآ وتوجهت إلى موضع التس راء الـى والاربعين شيخاً شيوخ شيهيت الشهـهاء وتباركت من أجسادهم المقدسة ، ثم ألتقت بالقديس الأنبا دانيال تمص مثيهيت واعلّمته


رواها المُوخخ الآباثى الشهيربالاديوس
تبعت هذه القديسة الحفيفة خططى ميلانيا الصغيرة فى رحلاتها وايضاً فى جهادها فى حياة الكمال والقداسة والجهاد ، وكان لها مهوة عظيمة للسير فى الطريق المؤدى للسماء ، وفى كل أمورها كانت تتمسك بالكتب المقدسة الإلهية .

عاشت مع زوجها فى تقوى وعفة ، صديقة وخادمة لكل المحتاجين ، ومن الصعب إحصاء ما وزعته هذه العذراء على كل بلدة وكل قرية وعلى بيوت إضانة الغرباء والسجون والمنفيين • ارتقت جبل الإتضاع حيث لا يظهر شئ إلا البساطة والعقل اليقظ ، والفهـم الخالى من الكبرياء ، والروح التى بلا هـم ، والمبة غير المحدودة ، والصدقة غير المنتهية ، والذهن البسيط والصطف الذى لا ينطق به .

لقد قدمت أرليمبيا نموذجا في عمل الرحمة مقتّدية بالرحمة
 ملوءة شفقة ، متمسكة بأحشاء رحمة إلهنا ، فكم من من فقير



رفيما مى تتحلى بهذه الرأفة والرحمة الرقيقة ، كانت باكية
 كل ترابين الصديقين لتنال تعزية السماء .

وكا وبقلبـها النقى تتقدم ونى يدها المصباحـهـا المنير وكتاب وكالتها ، لتجد أعمالها قد سبقتها إلى أرض الطرباريبن.

بركة صلواتها تكون هثهنا آمينـ


كانت تكرم الاساقفة وتوتر الكهنة وطنمات الرهبان ، وتستقبل العذارى بسرور ، وتزور الأرامل ، وتربي الأيتام ، وتعين العجائز ، ،

 فربحت الكثير من النسرة للمسيح واعدتهم للحياة الأبدية ، وعتقت وحررت العبيد وكرمتهم مثل خاصتها .






 فصارت إناء كرامة للروح القدس بأعمالها الملاكيكية ، وعانـت فى
 بانتيات الإكليل الذى لا يفنى .
والشابة معا فى يد اللهه .

ويقول المؤرخون أنها لم تبق مع زرجها كثيراً ، وعلى أى الأحوال نقد سـمـح الله لها بالترمـل لكى لا لا ترتبك بـل بعد بالاهتمامات العالمية ، بل تكرس حياتها ومالها لخدمة الله ، حتى اللا انه لما عُرض عليها زواج ثان بضغط ، قفزت مشل غزالة متخطية هذا الفخ

تقدمت للقديس نكتاريوس اسقف القسطنطينية تطلب تكريس
 السن ، فقامت بإنشاء بيت للعذارى بخّمع فيه العذارى والأرامل
خحادمات الرب .

لقد هدمت الرغبة فى النوم وتدربت على الجوع والاكتفاء والسهر ، وتصدقت بصدقات كثيرة انبسطت على الأرض واشعلت الرحمة كالآتون ، وفهمت وعملت بنعمة فائقة للطبيعة وْفتحت بيتها لكل آت ، وأكرمت المحتاجين . تلألأت حياة الشماسة أوليمبياس لنا فتحت تلبها للفقراء

## الشمهاسلة أوليمبيـاس

 وكان لها فى كل شئ دراية كبيرة بكلمة الحياة ، واستطاعت أن تتحول فى رجاء صالح إلى طائر روحى منطلق نحو الإلهيات ، تفتش فى تفاسير الآباء الأولين ، مهتمة بالبحث والقراءة .

وتد ساهم القديس اغريغوريوس النزينزى فى تربيتها الروحية ، معلناً سروره بدعوتها له أباً ، ويكتب إليها قائلا پابنتى، ، بل يدعرها هأوليمبيابسه His own Olympias " ودعاها ايضاً امـجد
الأرامل فى الكنيسة الشرقيةه.
 القسطنطينية ، وكتب لها اغريغوريوس النزينزى قائلاً لها: ا بالرغم هـن مرضى فأنى أشارككم الاحتفـال ، إذ أربط يدى الشاب

الله والسخاء فى العطاء مع النسنك والاتضاع ، لذا اعطاها اهتماماً خاصاً واستغل طاقتها فى الخدمة .

حقاً كانت هذه المرأة سنـدأ قويآ للقديس يوحنا فى كثير من خدمساته ، خاصة بين العذارى والأرامل والنساء ، وبصورة أقوى
 هن القديسين ، فقال عنها بالاديوس : اإنها إمرأة عجيبة تشبه إناء ملوء من الروح القدس، هو



وجاءت رسائله إليها وهو فى منفاه تكشيف عن سر صداقته بها ثن خلال الخدمة ، إنها تقوم على أسس ثلاثة وهى بحبته لها ، واعجابه بها ، وثقته فيها ، لذا كان شـغونا أن يطمئن على أخلى أخبارها الروحية والنفسية والصحية بكل دقة ، وكان يجد راحة كثيرة فى الى رسائلها إليه .

ركان القديس فم الذهب يوجه نظرها أن لا تنتحب ولا تتألم

VI

رللمعوزين بصورة أدهشت الكثيرين ، وسمعت لتنهدات العالم كله ودعواته ، لهذا صارت محبوبة من الشُعب ومكرمة ايضاً من الأب البطريرك (فم الذهب) الذى كان يكرمها جدآ ويستشيرها فى . بعض الشئون الكنسية والرعوية

ركانت أوليمبياس تقوم كل يوم بأعمال الرحمة والمحبة وتوزيع العطايا وتهذيب النسوة ، وتناقش بوقار وتكرم الاساقفة ، فضالكا عن
تكريسها لحياتها وعمرها لخدمة السيد ، بعد أن وزعت ملكيتها الخاصة ومقتنياتها على نقراء الشُعب
, القسطنطـينية ، التقى خلال دحبة الفقراء بأوليمبياس بكونها أماً حنوناً للفقراء ، لا تعرف للعطاء حداً ، حتى أن ذهبى الفم كان

ينصسحا بتقديم العطاء بحكمة واعتدال
لقد ارتبط اسم الشُماسة الأرملة أوليمبياس باسم القديس يوحنا فم الذهبب ، فلا يقدر أحمد أن يكتب عنه و يتجاهلها ، وبرزت سيامتها كشماسة فى تاريخ الكنيسة بفضل توجيهاته الأبوية الثمينة ، إذ التقى بها بعد رسامته اسقفاً فرأى فيها مثالا طيباً محبة

V .

كاليمط الذى انفتح على مصراعيه وانتشر بقوة عظيمةا .
لذا عهد إليها القديس يوحنا ذهبى الفـم بأعمـال خاصة ونشخصية وبخدمات دقيقة تكشف عن ثقته الكبيرة فيها ، فوكل لها أعمالا دقيقة لتهتم بنفوس محطمة ومنحرفة ، حتى لا تكف
 ويكونوا شغلها الشاغل ، وأولاها أعمالا كبيرة ومجيدة وأرسل لها . ارسالة من منفاه IV

سلام لروحك يا تديسة الله المطوبة أوليمبياس ، نحن
 أحشاء المسيح وفى تدبير العذارى وفى تلمذتك ومساندتك ليوحنا فم الذهبـ... ونطلب أمثلة حية مثلك في كنيستنا . المعاصرة
بركة صلواتها تكـون هثنا أهين .
类
vr

بل تنطلق نحو الأبدية وأن تعيش مع كتاباته فى فترة نفيه ، ورد ايضاً على بعض الأقاويل التى الارها بعض الأعدلاء ضيلـي محبتها له : ا سيرونك شريكة فى الميراث السعيد مكللة ومترنمة

 ويلجأون إلى تقواك ومحبتك ، لكن هذا كله بلا جدوى، . استطاعت حقا أوليمبياس أن تنال إعجاب الاسقف يوحنا فم الذهب باعتبارها شممامسة صريحة تتلمذت على الى يديه ، وكانت


 العذارى الحكيمات مع أنك أرملة ، فليس من يقدر أن يمنعك

لقد حملت لواء العطاء ولبست تاجه ، وستسمعين القول|"
 العطشان ، واطعمتى الجوعان ، واستقبلتى الغريب ، نصار عطفك
yr

وإلتهب فى داخلها الاشتياق للحياة النسكية ، فدخلت أحد الأديرة وقررت عدم الخررج منه .
وفى هذا الدير تعرفت على الراهبة يوليطة ونشأت بينهما صداقي روحية قوية ، تسندان إحداهها الآخرى فى جهاديهما الروحى وعندما أرسل إليهما الملك وزوجته ليطمئن عليهـما ويسآلهمـا

 عزمت عليه ، ولا أدركت الأم صدق نية الا
 كل متلكاتها على المساكين

عاشيت الأم سنوات تليلة ثم انتقلت بسلام إلى الفردوس ، وبقيت ابنتها تمارس الحياة النسكية بحب شنديد وغيرة متقدة فى الرب

واظهـرت إيراكسية غيرة صـادقة فى عبــادتها ونسكـــهـا ومعانــلاتها ، فصارت تكرس وتتها للصـلاة ودراسة الكتاب الماب المدس عم التسبيح المستمر ، تصوم أياماً باكملها ، تلبس المسوح عوض

## القديسة إبر اكسية

كانت القديسة إيراكسية وحيدة لأبوين دحبين للعبادة والرحمة
 إمبراطور الغرب ، وعند نياحة والدها أرصاها بأن تهتم بخلاص نفسها وألا خحيد عن طريق الرب ، وإذ كان الامبراطر يحب هـر هـا

 جمالها الفائق روح الوداعة والتعبد .
وسألت الأم ابنتها إبراكسية التى كانت فی سنى سن التاسعة أن تسافر معها إلى مصر كتتصرف فى بعض ممتلكات أندئكيانوس والدها التى كانت هناك ، فانطلقت الابنة مع أمها إلى مصر .
 أديرة الراهبات لنوال البركة ، ودخلت إيراكسية من دير إلى دير ، وكانت كمن يهيم فى السماء أو ينتقل بين جوانب الفردورس ،

ثم مرضت إبراككسية بحمى شديدة ، زإذ أدركتت أن ساعتها قد اقتربت تهللت بالروح ؛ وكانت تسبح الله وتشْجع الراهبات اللواتى جلسن بجوارها ييكين ، أما يوليطة فكانت بجلس عند قدميها تقرأ لها الكتاب المقدس ، وإذ أدركت يؤليطة أن الوتت قد حا حان ، تالت بدموع أأسألك أيتها الأخت المباركة من أجل المبة التى جمعت بيننا والصداقة التى تأصلت فينا ، إن كنت قد وجدت الا نعمة أن تطلبى لأجلى وأنتى أمام عرشه لكى ينعم على باملى بالانطلات من هذا العالم"
ونظرت القديسة إبراكسية إلى اللراهبات والأم الرئيسة ويوليطة صديقتها بعين الشكر والمبة ، ثم رفعت عينيها إلى اللسماء ورشمت نفسها بعلامة الصليب لتسلم روحها فى يدى الرب فى HY برمهات .

بركا صلوات القصيلتة إبراك<
ت تكو

vV

الثياب الفاخرة وثفترش الأرض ، وكانت منفتحة القلـب مع صديقتها يوليطة تشتركان فى كل شئ .
وغم أنها اُصيبت بآلام جسدية لكنها لم تتراخ فى جهادها فتحنن الرب عليـها وشفاهـا ، ورهبها عطية الشـاء واء وإخراج السيـاطين ، نذاع صـيتها وحـول الدير إلى مركز روحى يـجد الكثيرون فيه راحتهم الروحية والنفسية والجسلدية .
وفى إحدى الليالى رأت الأم الرئيسة كأن رجلين بهيين يلبسان ثيابا بيضناء موشاة بالذهب عليها صليا رايب كبير يضئ كالنور ، يطلبان منها إبراكسية قائلين أن الملك يود منها أن تأتى إليه ، ثم أخذاها إلى موخع مجيد .
استيقظت الأم لتروى ما رأت للراهبات ، فحزن الكل جدآ على فراقها ، لكن الأم الرئيسة طلبت منهن ألا يخبرنها بشئ بل يصلين من أجلها

ولا سمعت يوليطة صديقتها كانت تبكى بدموع لا تتوقف... ركانت تصلى اللى الرب ألا يطيل غربتها على الإرض حتى تلحق بصديقتها .
vi

لدارسى الليتورجيات والقداســات .
لذا مدح المؤرخون تلك التـجاعة الروحانية التى للرحالة القديسة إيثيريا التى زارت البـلاد وْالأماكن النا المتوحدون ، فى رحلة تقوية للرهبان القديسين بصعيد مصر . فأنشاد المللون والعلماء بقوة عزبيمة تلك المرأة التى لم تنأى
 بطولى وعزيدة قوية أتت لزيارة الأماكن المقدسة للتمتع بالعـي

 على الأرض ، والاتتداء بكل الذين تـلـي التى تقدست بوجوده فيها

وهناك أقوال كثيرة ورسائل عديدة فى مدح الطـر الطوبارية الأم إيجيريا ، من أجل فضيلة هذه المرأة الضعيفة ، التى تثير العجب بشدة فى شجاعتها التى فاقت كل رجال تلك الناسكة برحلة طريلة وهى ملتهبة بشوت الريلى الرغبة ، بالنعمة الإلهية التى كانت تعضدها ، وبكل إمكانياتها وبقلب جرئ الـا قيادة الرب وصلت إلى الأناكن المقدسة واجتذبتها مواضع يخسد

المقدسة لهذا الجبل الصشرى حيث تنازل الله بجلاله روضع فى
 الثناهةة مثل جبل بنو الذيى من على قمته رِّى موسى النّى أرض
 وجبل برية فاران الذى ظل موسى على قمته بصلياً حتى انتصر
 وجبل العظة على الجبل ، وجبل إيليا الذىى سكن فيه واختباً فيه الئة نبى (1)
اضطرمت حرارة الرجاء والثقة فى الله فنى قلب هذه المرأة حتى أنها لم تخف من الوعرر ولم ترتعب من الطرة ولما ولم تربجع أمام صعوبة المسالك الثّى سلكتها ، بلا إعاقة من البحار الهائجة أر الأنهار الكبيرة ، ولم تنتر همتها ألما وعررة الجبال ورحثية قبائل البربر المرعبة
ويرى الباحثون أنه لابد وأن هذه الأم إيثريا كانت ذات مريا مركز
 الحكونة الرومانية ، فضلاكٌ عن وفرة مصمادر التمويل المادى لاتامتها فى الأناكن العديدة التى زارتها ومصاريف السفر الضرريرية .

 تكريمهم ، طالبة شفاعتهم وصلواتهم مر الها لقد كانت تقرأ أسفار العهدين بششف ، وزارت بمعونة الله جميع الأناكن التى أشارت إليها هذه الأسفار المقدسة مهـها
 التى لجامع شركة الرمبان ومغائر المتوجدين ورحلت حتى صيا صميا
 النقية والحلوة ، وكلمات الإرياد والمنفية التى هى ألذّ من أقراص
 رالمواضع والأنمكن الأثرية التى لمراحل رحلة خرورج بنى اسرائيل من مصر ، ورصفت ميزات كل موضع وطائه قدماها .

 ومى مفعمة بالفرح الروحانى دون أن تسمح لأى مورق أن يثنيها
 سيرها درن أن نكل ، مسـودة بيد الرب ، حتى بلغت القمة

فى اقتفاء خطوات اللسيد الرب ، طالبة بركة ومعونة وشفاعة رؤساء الآباء والأنبياء .

وقد امدتنا بصورة ناطقة للأماكن المباركة التى زارتها ، الموضع الذى دفنن فيه موسى النبى وقبر أيوب الصديق وقبر توما الرسول
 الرسول.. وهى فى زيارتها لهذه الأماكن الهامة كانـت تصلى الـاء مرافقيها وتقرأ الكتاب الذى يتحدث عما حلـ فـى ذلك المكان .

وايضاً سجلت الأخبار القيمة التى تضمنت أحوال المسيحية والنمو الرهبانى وانتشار الأديرة وقلالى المتوحدين فى برارى مصر
 وايضاً املتنا بالمعلومات الواضحة عن نشاط الرهبنة فى سوريا واسيا الصغرى ، وعن دورة السنة الليتورجية فى أورشليم وعبادتها الطقسية وطبيعة الخدمة وتأثير العبادة فى القلوب ، ، بع وصفها للمقادس والكنائس وصفآ فريداً ، شارحة لروعة الطقس وترتيبه والحكمة من وضعه

فصـارت وئيقتها خير تعبير عن قامتها الروحية وشخصيتها النسكية.. خلال كلماتها التى لم تكن مجرد ذكريات وسرد

ويؤكد العلماء أن هذه الراهبة إيشيريا كانت من اسبانيا حيث Garcia - Villada ورد فى المذكرات التى تركتها اسم المدينة الذى يشير إلى المدينة الاسبانية Garciaوانها كتبت هذه الوبيقة التاريخية وأرسلتها فى صورة رسائل لأخوتها اللراهبات ، وتعتبر رحلتها هذه من أبرز الرحلات المسيحية ، ويرجح العلماء أن تاريخ بدء هذه الرحلة هو قبل ذصح عيد القيامة سنة المّام بيضعة شهور
 إيثيريا وثيقة هامة بخمى أوصاف الحياة الكنسية والليتورجية، وتتفق مع صورة الكنيسة فى أواخر القرن الرابع والخامس وقد تركزت رحلة الطوباوية فى الأناكن التى مر بها بنـو السرائيل فى رحلة خحروجهم من مصر ، وايضاً فى زيارة الكاتبة للمجامع الرهبانية بصعيد مصر ، ثمم الاسكندرية قبل زيارتها لأورشليم وعودتها عن طريق القسطنطينية اللمية
ورصفت الأم إيثيريا الخدمات الليتورجية والمزارات التى زارتها بغرض روحى أصيل ، متحققة من حقائق الإيمـان الواردة فى العهدين القديم والجديد ، مقدمة للأجيال البراهين القوية على المى صسة أحداث الكتاب المقدس ، مقتدية بسيرة القديسين وشغفهم

ونحن نطوب الأم إلثِريا التى أرادت أن تسير فنى خطى الرب
 خاصة ربمشيئة المسيح المهنا ربموزارة صلوات المرات القديسين تممت صعودها وسيرما محققة شهوة تلبها بتديير الله ، مستمتعة بنوال بركة المواضع القدسية ، متتاولة الأولوجيات ، منحنية أمام أعتاب الديارات ، ساجدة للمجد الإلهى الذى قدس هذه الألماكن حيث الماني براعم شجرة العليقة ، منتفعة من كلمات المنفعة التى فاه بها سكان الجبال وشقوق الأرض .
بركة صلاتها تكون هـهنا أهـين .


وقاثئى لاحداث رحلتها ، بقدر ها كانت إيراز للمفاهيم الروحية والمعانى الرمزية للأحداث والألماكن والمناسبات المقدسة التى مى
 لا شثك أن للمذكرات الروحية للقديسة إيثيريا ولرحلتها المباركة قيمة عظيمة من النواحى الأثرية والكتابية والطقسية والليتورجية والتاريخية وطبوغرافية المواضع التى زارتها ، كوصف تسجيلى الميا للأمور الكتابية المتلقة بهذه الأماكن .
طبرى للأم إيريا التى عانت فى مالمارسة الفضيلة باجتهاد ولم يغب عن بالها تط إجساس الحضرة الإلهية ، فذهبت إلى البرارى
 الرمبـانيـة ، بعتبرة أن الطريق الذى أكملته لا يعد شئئاً بالمقارنة


 مدفوعة بمعرفة عجائب جديدة أذهلت عينيها وابهجت قلبها ألها ، برؤية الفردرس الأرضى وسماع تساييح الأخرة ومعاينة عمل يليهم الذى لا ينقطع والانتفاع بالحادياتات الروحية المشبعة التى

فذهبت إلى بيعة الكاروز وطلبت هناك من الرب أن يرشدها

 وهناك تقابلت المع القديس الأنبا بـموا وطلبت منـه أن يقبلها كراهب وأن يلبسها الاسكيم المقدس .
وتعجب الأنبا بموا من إصرارها ، فكلفها بقوانين شديدة قبل

 يعرف اللغة اليونانية كان يترجم حديئها للأنبا بموا ، قبل أن ت تعرف هى على لِّة المصريين

وبسبب كثرة النسك يبس ثدياها وصــارا مثل ورقتى تين يابس، وانقطعت عنها عادة النساء بتدبير من الله ، كـى تك تكرم
 الملك زينون لا يكف هو وزوجته عن البحث عنها . ولكن الله رتب فرصة لكى يرى الملك ابنته هرة ثانية ، إذ أن شنقيقتها ثأؤبستى قد اعتراها شيطان ردئ ، واشار رجال رجال البلاط على الملك أن يرسلها إلى شُيوخ برية شيهيت ، فكتب الملك

## القديسة إيلارية

كان للملك زينون المب للمسيح أبنتان ، هما إِلارية وأختها ثائبستى ، فعلمهما الإيمان المستقيم وقراءة المزامير ، واشنبعهما بالإبيل والعلوم الكنسية

ركانت إيــارية ابنته الكبرى قد عزمت أن تعيش عيـشـة
 الاسكندرية عن طريق البحر ، وكانت تبلغ من العمر ثمانية عشر عالاً

وعندما بلغت مدينة الاسكندرية ، دخلت كنيسة اللظظيم بطرس خاتم الشهداء ، وأمام المذبح وقفت تصلى قائلة وأيها القديس بطرس رئيس الكهنة ، اطلب منك أن تسأل السيد المسيح أن يدبر حياتى ويرشدنى إلى ما يرضيهه فرأت رؤيا نورانية بأنها منطلقة إلى الى الما بيعـة مار مرقس الرســول وبطريرك الاسكندريـة الأول الطــاهر والشُهيد

منظرها رهيئتها ، ولا كلفها الآباء بأن تأخذ الفتاة المريضة ،

 الدمرع ، وأقامت عندها سبعة أيام حتى شُفيت وانهزمت الأرواح . الشريرة وانصرف الوفد الللكى بعد صلاة القداس الإلهى واستأذنرا شيوخ البرية ، وعادوا بعد شفاء ابنة الملك ومعهم رسالة إلى الملك:

بابسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ، من الآباء الرمبان بجبل شيهيت ، نحن الضشفاء الساكنين بجبل النطرون نكتب لفخامتكم ، ونسأل الرب أن يرفع حياتك ويحنظ كياني كرسيك ويعطيك الراحة والنياح حع جميع الأبرار ، دامت حيانكم فى محبة الرب الذى لـ الجد الدائم؛

وعاد الوفد وطار الملك فرها وعمل وليمة للفقراء القسطنطينية،
 إلإرى كان يضمها لصدره ويقبلها ، أخلتَ الظطون السيئة ، إذ أن الن هذا الأمر غير مألوف لدى الرهبان .

## ヘ9

رسالة يقول لهم فيها امن زينون عبد يسوع المسيح الذى أعطاه الها
 القديسين الأثقياء الزاهدين بالأديرة ، النين تعروا من بجد العالم الما
 لى ابنتان أحدهما خرجت ولم الم تعد ، ولا أعلم إلى أين مضتا ألى أر

 شيطان ، وصارت تتعذب ليلاً ونهارآ ، رتد أشار علىّ عظماء المـلكة بأن أرسلها لآباء البرية الأطهار ، ولى إيمان قوى ورجاء

. وختم الملك الرسالة بالخاتم الملكى ، وسلمها إلى الرفد المرسل بصحبة ابتنه ليسلموها للَّاءاء الشيوخ بالبرية المقدسة .
 الاسكندرية ومنه إلى البرية ، وسلموا الرسالة إلى الإيغرمانوس الأنبا بـــوا ، الذى استقبلهم بفرح وقرأ كتـاب الملك على الآبـاء الرهبـان .
وذرفت إيلارية دموع كثيرة على أختها التى لم تعرفها لتغير

طوباك أيتها المختازة إيالزية يا من اقتنيت البتولية المعظمة الفائقة العَجيبة والمجيدة ، وأخذتى لك جلك جلر الأبدية وزهرتها وأول ثـمارها ، وصيرتى جسدك خحادم لروحك ، وتعلــتـت الطهـارة المفوظة فى الرب ، وابحرت بلا خخرف نحو سماء الأبدية المملوءة

سالاماً
طوباك يا من عاشرت النساك والعباد ولباس الصليب وتركت
 تذبل فى فردوس جبل شيهيت ، وبخمة متلألكة مجيدة فى سماء ساء . الكنيسة الجامعة
واليوم صارت جعالتك إكليل الأبدية ، والغنى الذى من عند الآب ، نراك بعين الإيمان متوجة بالنبتة السماوية وزهور الحكـة
 الجديدة التى لملكوت ربنا والهنا ومخخلصنا الذى لـا لـ العزة والتقديس إلى الأبد أمين


91

لذا أرسل رسالة لآباء شيهيت يعترف فيها بفضلهم فی شبفاء ابنته ، ويرجو إرسال الناسك إيلارى ، ورافق الأنبا بمـوا على
 وسألها عما يدور بخاطرها من أفكار الما
وعندثن طلبت منه إيلارية أن يقسم لها أن لا يعلن الحقيقة إذا
 قالت له أأنا ابنتك إيلاريةه فلما سمع خحاف خحوراً عظيماً واخبر

أمها وأختها بعظم ما حدث .
وبعد مداولات كثيرة ، عادت إلى البرية ومعها وثيقة ملكية بمعونة سنوية مستمرة مقدارها ب ألاف أردب من القمح و و الـا قسطاً من الزيت وبعض وزنات الذهب ، وعادت ليستقبلها الرهبان بفرح عظيم ، وعاشت فنى جهادها إلى أن تنيحب ونـ بسلام بعد أن
. اكملت سيرتها
طوباك أيتها العظيمة إِلارية يا من شحديت الطبيعة وتشبهت بالرجال وتركت الغنى والملك ، وأتيت غريية إلى محر لتنهلى من تعليم الآباء المصريين وتتلمذى عند أقدامهمم....

أجابها رلأنى أرى الشياطين تلهو فوق رأسك فلهذا أنا ابكى عليك؟ .
 أجابها انعم ولكن ليس فی هذا لما لمكانه .
 ولا أمسى الوقت تال لها أأرقدى هناه ورقد هو بعيداً ، وقام
 السماء متصلاً بالأرض ، وملائكة الله حاملين نفسها ، فاقترب
 إإن توبتها قد قُبلت فى الساعة التى تابت فيها أكثر من الذين تابرا منذ سنين كيّيرة ، ولم يظهروا حرارة مثل هذه القديسةها .
ربعدما دُفنت ، هضى القديس يحنس القصير رأعلم آباء البرية بما جرى فمجدوا الله ، وتعيد لها الكنيسة فى r مسرى من كـل عا
لقد بجدد إنسان بائيسة العثيق

## القديسة بائيسة

رُلدت هذه القديسة فى منوف من عايلة غنية وتقية ، وكان ذلك فى القرن الرابع الميلادى ، ولما انتقل والداها تركا لها ثروة كبيرة ، فأخذذ توزع على الفقـراء وتقـدم الصدقات وترسل المساعدات إلى الأديرة .
 فسقطت فى الهاوية وتمادت فى شُرورها ، ختى خخرل بيتها إلى ماخور للفساد واصبح تلبها مأوى للشياطين ، إلى أن بلغ هذا الخبر اباء برية شيهيت ، فأقاموا الصلوات من أجلها ، وأرسلوا الأنبا . يحنس القمص القصير لإنقاذها .

وعندما ذهب إليها وقال لها: ههل استهنت بالسيد المسيح بهذا المقدار وأتيت هذه الأمور الرديئة؟ه ارتعدت وذا هلاب قلبها هلا
 بلل الأرض ، نقالت له : ها الذى أبكاك ؟ ها .

كانت القديسة بارلا سيدة تقية من روما ترملت بعد أن الخبت ابنة تدعى يوستوكيوم ، وكانت غنية ولها ثروات كبيرة ، إلا أنها نضلت أن تعيش بقية أيام حياتها هى وابنتها فى تكريس كامل
للرب .

وتتلمذت هذه القديسة بعد ترملها على القديس جيرورم فى أواخر القرن الرابع وكذلك ابنتها يوستوكيوم التى نذرت بترلئلتها ، وعانتت عذراء طاهرة دجبة فى الملك المسيح .

فبالرغم من أنها أحدى ثريات إيطاليا ، إلا أنها إمتاتت إلى حياة القداسة الكاملة ، وزارت أولاا قبرص ، وخحثيا إلا إلى القديس
إيغانيوس اسقف سلاميس (تبرص)

وتد اصطحب جيروم مسه فى زيارته لمصر الأرملة باولا ، الما
 بالقديس ديديموس اللاهوتى السكندرى الضنرير ، واستفادا من

لقد احطلحت بالتوبة بي الله . لقد انسكب فيها ندى الرحمة الإلهى ويجدد فيهها الرجاء وعمل النعمة الجانى .
لقد صار لها صفهة ذات رتم مسجل فى كتاب التابّبين والتابثات فى السموات وعوض السنين التى أكلها الجراد ، اششرتت عليها مراحم الله إلهنا من قِبِ محبته وافتقاده لها خهلال القديس الأنبا يحنس القصير .
 هجـكل وقربتك يا همب الجششر .


تعيش بينهم ، وقد رحبوا بها واعطوها الإرشاد والمشورة ، إلا أن حنينها لأوشمليم غلبها ، فغادرت نتريا متجهة نحو الأراضى المقدسة
 هذه القديسة هى وابنتها وشيدت من أموالها ديرين ، الأول للرهبان حت رئاسة القديس هيروم ، والثانى للعذارى برئاسة باولا نفسها ، وتحت الأأشراف الروحى للقديس هيروم .

وقد ساعدت باولا وابنتها استوكيوم القديس پیيروم فى ترجمته
 'بعض تعليقاته على بعض أسفار الكتاب المقدس ، بل واصدر بعض



 چییروم فقد استقر فى بيت لحم كن سنة چیی, حتى نياحته - $p^{\varepsilon r^{3}}$

97

عظمة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية الشثهيرة ، ومن الاسكندرية انطلقا معأ إلى نتريا سنة میام ، وبقيا هناك مبة طويلة ، زارا خـلالهـا الأديرة ، وقد تأثرت بـاولا تأترأ مفرحاًا وشـديدآ برئية القديسين ، وأخخذتها غيرة وحماس لحـاتهم

إن برية محر الطاهرة قادرة حقآ أن تغسل وتطهر الكثيرين من خحطاياهم ، لـهذا أتت القـديسة باولا ، لترى المتسربلين بـر بـوب الاتضاع المملوءين من نعمة الله المضيئة على وجوههم فتفرح . نفسها

ويروى التاريخ أن القديس إيسيذروس الاسقف المعترف وكيّر من اباء البرية استقبلوها بفرح ، فكانت تمجد الله وتشعر أنها غير مستحقة لهذه الكرامة... لقد رأت أعمدة المسيح وزارت قلاليهـم وسجدت عند أقدامهـم وكانت تشعر أنها رأت المسيح فى كل واحد منهم ، وعندما أعطت أموالها لهـم شعرت أنها أعطتها الله ... وكان حماسها لهم عجيباً ، تطلب بركتهم وارشادهم وكلمات المنفعة منهم ، رُكان احتمالها لأتعاب التنقل بين ألاف الرهبان وسكنى البرية لا يُدل بإمرأة ، فقد نسيت خنعف أنوثتها وطلبـت أُن

وصعيد مصر أثرأكبيراً فن تذبيرها العاطفى الذى جعلها فرحة هادئة ، وفى تدبيرها العقلى الذى صـار ممتزجاً بالصلاة الدائمة وكلمة الإبخيل ، وفى تدبيرها العملى الذى جعلها تـتعلم الأعمال والطاعة والتنظيم، ونى تدبيرها الجماعى لتدبر العذارى بناتها بدير بيت لحم بنفس الروح اللديرية التى تشربتها وعاينتها فى برية مصر. ونى بيت لحم عند مغارة ميلاد السيد الرب يوجد هيكل على قبر القديس أوسابيوس تلميذ القديس حيروم ، ونصل منه إلى قبر القديسة باولا وابنتها القديسة أوستركيوم القد

بركاتدر تشهلنا جهيدا أهينا


49

ومن أشهر كتابات القديس هيروم رسالته إلى استوكيوم ابنة باولا لتشجيعها على البتولية ، فيوصيها مذكرأ الياها أن لا تنظر إلى الى الوراء وأن تتحد بالعريس الحاداً تاماً ، فمن وضع يده على المراث لا يلتفـت للبراء ، فأى مكافأة تستحق نظير ذلك اإن الملك اشتهى حسنك... إنه عريس غير متشامخ ولا متعالى ، إنه يدخلك إلى حجاله ، فمجدى البتولية وضعى العالم شخت قدميك . إنك تسيرين محملة بالذهب الخالص فيلزم بالأكثر الاحتراس من تطاع الطرن واللصوص ، جاهدى بلا كلل لأنك لا تستطيعى أن تطرحى الخوف خحارجاً ما دامـت الحيات والعقـارب تمـأُ الطريق، ضنعى فى أنيتك زيتاً ، فالزهد والتقـشـف يردان إلى الى اللفردوس أولثك الذين أبعدهـم الشبع والإمتلاء.. اكثـرى من المطالعة واحفظى الأقوال واتركى النعاس يغلبك والكتب المقد بين يديك ، ونناولى الطعام باعتدال ، فما أمجد اليوم الذى تأتى فيه السيدة العلزاء لتقابلك ومعها العذارى فى أثرها!! انقلى عقلك - إلى الفردوس. وقد كان لتلمذة باولا على القديس هحروم وزيارتها لبرية
بملابسها كطلبها .

لقد بدأ ذلك اليوم حزيناً ملفوفاً بسحابة دخان سوداء لقار مغلى وجسد هحروق ، ما إن ضعدت إلى السمـاء حتى تراكمـت
 سوداء كثيرة يخكى للأجيال تصة بوتامينا العفيفة .

أما باسيليوس فقد ظهرت له بعد امتشهادها ثلاث ليال متصلة ومتتالية ، ورضعت أكليالا على رأسه ، فقبل الإيمان ونال إكليل الشهادة بقطع رأسه .

بركة صلالة بوتاهينا الهشهيكة الثهفيفة عبكة ربنا
 .



وُلدت من أبوين مسيحيين ، وكانت أمها تُدعى مارسيلا ، لكن بوتامينا مرت بظروف صعبة صيرتها عبدة لرجل غنى ، وحدث أن تعرضت لضغوط رديئة من سيدها ، لكنها رنضت بشـد هذه الشهوة البهيمية وربخته كثيراً .

فلدا فشل فى إخضاعها لميوله الشريرة ، شـكاها إلى الوالى

 ليسوقها إلى آتون القار المغلى...

فلما رأى هذا الضابط ثباتها وصمودها ، أظهر نحوها شفقة ، فطلبت منه أن يؤمن ورعدته بالصلاة لأجله... ولا وصلت إلى الميدان أرادوا تعريتها قبل وضعها فى قدر القار ، فتوسلت أن لا



حدث فى أنطاكية أن كان هناك خاطثة تعتبر أولى ممثلات أنطاكية وأولى راقصاتها ، تسير فى المدينة مزينة بلا احتشام عارية الجسد ، وبينما هى تعبر فى شوارع المدينة ، كان يجلس هنا هـاك عند باب كنيسة القديس يوليان الشهيد مجموعة من المد الآباء الأساقفة بينهم قديس الله نونوس أسقف بعلبك ، وكان أسقفاً عظيماً عجيباً تتجه له أنظار الآباء الأساتفة لعلهم يأخذارن من شفتيه تعليماً ، إذ كان دائماً يتحدث قاصداً خلاص كل من . يسمعه

وفيما تمر هذه العاهرة ، تعمد الأسقف المبارك نونوس أن يلتفت إليها يلاحقها بعيناه ثـم حول نظره وقال للأساقفة الجالسين :أألم يسركم رؤية جمالها ، الحق انه قد سرنى أنا ، وقد

العذر اء بيامون

كان فى مصر عذراء قديسة اسمها بيامون اعطاها الرب موهبة


 اخرى ، وكادت أن تنشب حرب بينهما فوتفت تصلى إلى الله ويا إلهى ، أنت الذى حكـى حكمت الأرض
 كانت طلباتى هذه تروق لك ، ، اجعل هؤلاء الذئ الذين سيأتون
 خادمته ، ويرجع الفضــل إلى صلوات هذه القديســة فى بجاة .
فلينهُهنا الرب ببركة صلواتها آهيلن •

$$
1 . r
$$

نفد تعهدت أن أرضيك ، رجائى ليس فى شئ صالح صنعته ، لكن رجائى فى رحمتك حيث أنا اضمن خلاصىى وينما الاسقف نرنوس فى تلايته رأى فى نونه حمن حمامة سوداء



 تطير حوله ، لكنه مد يده وأمسكها وغطسها فى جـي جرن المياه المقدسة
 ملتصقة بها فى الميـا، وخرجت بيضـاء كالـــلج ، ثم طارت إلى فوق وحملها الهواء واختفت .

وفى اليوم التالى ذهب الاسقف المبارك نونوس إلى الكاتدراثية
 وبتدبير إلهى أتت هذه الســاتطة إلى الكنيسـة فى ذلك اليوم بالذات

ربأعجوبة تم هذا ، إذ أنها لم تأت يوماً تط إلى باب الكنيسة

كنت مسرررا بجمـالها أنا الذي سوف أمثل أهام كرسى الله
 من الساعات تضتها هذه المرأة فى مخذعها تمنا تمزين لكى تصير متعة
 النين لنا في السماء أب قادر على كل شئ وني ويحب أبدى ، وغنام

 نهتم ولا نحرص أن ننقى من الوسخ نغوسنا المسكينة بل نتركها باقية فى نتانهاه

ورقف القديس نونوس للصلاة قاللا :هيا سيدى يسوع المسيح ارحمنى أنا الإنسان الخاطمئ غير المستحت ، لأن زينة يوم واحد لإمرأة واحدة لتفوت كثيرآ زينة نفسى لك ، بأى وجه سون اتطـي إيك؟ عليك قلبى وأنت تعرف خباياه ، ويل لى أنا غير المستحت والخاطئ لأنى أقف فى هيكلك ولا أمبك نفساً طاهرة أنت تطلبها، هذه تد وعدت أن تسر الرجال وحفظت كلمتها ، أنـا أنا

نونوس قائلة: اسيدى أتوسل إليك أن تسلل كنا سلك معلمك
 سيدى أنا بحز من شرور ، أُنا أرض من أثأم ، أسأل أن تعمدنى،
 ما لم تقدم توبة مؤكدة حتى لا تسقط مرة أخرى فی خطايلا الايها السابقةه

فالتمست باكية ا سوف جارب الله عن نفسى ، وأنا سوف
 خطاياى السابقة ، لن بجد نصيباً في بيت الله بين القديسين إن إن لم تخلصنى من خطاياى ، إنك إن لم تلدنى اليوم من الئى جديد عروساً للمسيح وتهبنى لله ، يكون هذا إنكارآ اللهـ .

واقرت الزانية بأن قلبها ملوء بجاسات وأنه لا يوجد فيا فيه شئ
 بخعلها متاكدة من غفران أعمالها الرديئة ، وبعد أن اقرت ألما أن اسمها بيلاجية وأنها كانت جوهرة للشيطان ومخزنان لاسلحته ، ألتم الأب الاسقف طقس جحد الشيطان ثم عمدها ودهنها بزيت
i.v

وكم تفكر فى خطاياها ، لككن فجأْ ضُربت بخوف الله بينما الاسقف نونوس يخاطب الشعب ، وتساتطت دموعها كالأنهار ولم تستطع بأى حال أن توتف نحيبها •

وكتبت هذه الساتطة رسالة إلى الأب الاسقف تقول فيها :
الإلى تلميذ المسيح القديس، من تلميذة للشيطــان وإمـرأة
 الأرض ليس من أبل الأبرار بل من أجل أن يخلص الخطاة ، وأنه

 أنت أيها القُديس العظيم ، أنت الذى لم الم تنظر إلى ربنا يسوع المسيح بعيون جسدية ، ذاك الذى أظهر ذاته للمرأة السامرية عند البئر وقد كانت زانية ... إن كنت تلميذاً حقيقياً لهذا المسيح ،


استطيع أن آتى الثى رئية وجهه القدوس،
ثم أتت المأن الزانية مشتاقة للصطلاح ولإِيمان راغبة فى الأنمر المقدسة ، وألقت بنفسها على الأرض وامسكت بقدمى المبارك 1.7

وأتت بيلاحية بكل متاعها من ذهب ونضة وملابس ومقتنيات ورضغتها أمام القديس نونوس فى حضرة تلميذه وشما ونماسه الخاص
 الشيطان إياه ، اخعه أمامكم لتفعلوا به ما ترونه صالحاً، .

وعندئذ أمر الأب الاسقف تلميذه $ا$ الشهدك باسم الثالوا
 إنما توزع على الأرامل والأيتام والفقراء حتى أن أل ما جُمع بالشر . يوزع فى الخير ؛ وثروة الخاطئ تصير كنزآ للبره

وخرجت القديسة بيلاجيـة ولم تعد تـرى فى كل مدينــة
 وبنت لنفسه قلاية في جبل الزيتون هناك حيث حيث صلى سيدنا وملكنا ومخلص نفوسنا كلنا .

وذاع صيت هذه القديسة فى كل أورشليم وتســـيت باسم الراهب بيلاجيوس ، وهناك تنيحت بسلام ، فصارت من كنوز الله الغبأة فى عالمنا الفانى ، وحملها العذارى والراهبات لتدفن فیى تبرها

الميرون لتتخصص لملكوت الله ونارلها من جسد الرب ودمه ، أما ألـا اشبينتها فكانت رومانا رئيسة الشمماسات التى أخخذتها إلى مكان الموعوظات لكى تسقيها حلاوة الإيمان ، فيالى فرح السماء رواء بخاطية تابت ويالى فرح الأرض بمعمودية تلك الساتطة ، ويالى معاناة الشيطان وعذابه من أجل انفلات هذه النفس من قبضته . المرة

وكثرت عليها حروب الشياطين ، إلا أن الرب نفسه كان يحارب عنها وكانت إشارة الصليب علامة غلبتها وانتصارها بالذى احبها...

وكان الشيطان يظهر لٍا ويسألها كيف .كانت غنية بالذهب والفضة ، متزينة بالروائح مشبعة بالشهوة ، فرحة بالقنية متلذذة بمسرات العالم ، حتى أن الشيطان كان يترجاها أن لا بجعله هزءاً - وسخرية للمسيحيين

لكنها بنعمة الروح القدس وبركة المعمودية المقدسة ، كانت ترده قائلة: إلهى الذى أخذنى من بين מخالبك واحضرنى إلى حجاله ، هو نفسه سوف يدافع عنى، . 1.1

## القهدسـهة تاليـدا

رواها القديس بالاديوس المورخ الآبانى الشهير
فى مدينة Anitinoe كان مناكُ 1 ا ديرآ للأخوات ، والراهبات
 رهناك رأى بالاديوس عروس المستح المتقدمة في الأيام والتى كان

 مسها •7 عذراء يسلكن فی حياة الفرح والسرور يخت إرشاء وتعليم هذه الأم الصالحة ، التى ساندت باني بناتها العذارى بصلوراتها
 الأطفال مع أههاتمم ، وبسبب الهبة الكبيرة التى كانت تسكبها عليهم ، لم تترك اللير عذراء واحدة ، وبصمودها الإلهى وععيدتها
 اللاموى لدرجة أنه عندما دخل بالاديوس فى حضرتها وجا

إنها نعمة الله القادرة أن تبرر الفاجر ، وخرّل من ولِّى ، من الضياع والدنس والفجر والطيانة والسقوط وحبأة الخطية ، إلى الحياة مع الله فى قداسة الحق وبرارة البر...

بالحق إن العشارين والزناة سوف يسبقوننا إلى ملكوت
 تشاء بوت الخاطئ مثلما يربع ويحيا... ليتك يا إلهنا نعطينا أنها
بخد رحمة فى يوم الدينونة..




رواها القديس بالاديوس المورخ الآبانى الشهير
 تعرضها فى الغافل لتحظى بالمكاسب المادية الماية ، فـا كان إن إلا أن

 لأنها لينالوا ا ا التهوا .

فلما علم القديس بيصاريون بخبر هذه الساتطة ، وكيف أنها


 تخشيى أن يرانا الناس ، فاطمئن انه لن يرانا أحد ، أنا إذا كنت تخشى الله ، فالله سيرانا فی كل اكنا مكان، .

بجوارها ، مدت يدها ورضعتها على كتفه بالشجاعة والحرية التى نالتها من المسيح

لقد كانت تسير وأمامها طريق الجهاد مرسوم وسفر الحياة مفتوح ومبنالك الآباء مطروقة .. والهوت يستحثها رإنه اقتراب الزمانا ويدها ممسكة بالخيط الذهبى المنير الواصل من بداءية الداء

 والعذارى وكل الأنفس الأمينة لإيمان وصبر يسوع • بركا صلاتها تكوه هـثنا آهيه •

lir

وبعد ثلاث سنوات ، أراد القلديس بيصـاريون أن يطمئن من جهة خحالاحها ، فسأل الأنبا أنطونيوس عن ميرتها ، فطمأنه بأن الطوباوى بولا تلميذه (الأنبا بولا البسيط) تد رأى ، وهو ناظر اللى الســـاء ، شبه كرسى منمــوب بيهـاء عظليم وعلـيه إكلـيل من فوقـ ، فلما رأى بولا هذا المنظر الجميل قال فى نفسه ه هذا
 السماء يرد عليه اهذا الكرسى ليس لأنطونيوس أبيك إنما هو -لتايس الزانيةه

فعاد بيصــاريـون فرحاً ، فرجذهـا حبيســة لا يفارقـها ذكر خطاياهــا ، وتضعها أمام غينيها كحمل ثقيل ، لتهيئ نفسها

للمسيح بالثوبة حتى تنيحت بسلام
وهكذا أحرقت ما اقتنه بن فعل الخطية وسكنت قلاية ضيقة تاركة اتساع الدنيا ، وأكلت خبزأ وشربت ماء وأتت إلى الحياة . بنعمة يسوع ربنا

- بركاتها تحكو

110

وعندما سمع القديس بيماريون ذلك ، سألها هل تؤمن حقاً أن الله موجود؟ فاججابته : نغم ، فواجهها : إن كنت هـا هكذا تؤمنين بالله ، فما باللك بجرين الناس إلى الهلاك؟
وهنا وقعت على قدميه باكية قائلة : أأنا اعلم انه توجد توبة لمن يسقط ، فأسألك يا ميدى أن تعرفنى ماذا أفعل ؟ه . فعين لها القديس مكانآ تقابله فيه ثم مغىى... أما هیى فتامت للحال وجمعت كل ها اقتنته من الزنى ، وتوجهت إلى سوت المدينة ، واحرقت كل مقتنيات الشر بالنار ، قائلة هتعالوا يا كل من تاجرتم بمى بالمى بالثم ، وانظروا نها أنا أحرق بيدى كل ما أقتيته من فمل الشره .
وبعد أن أحرقت قنية الخطية وتطعت أنبابها ، انطلقت إلى المكان المعين ، فوجدت القديس بيصاريون اللذى سلمها بيديه إلى أحلد بيوت العذارى وجعل لها قلاية صغيرة ، وعلمهها أن تصلىى قائلة (يا من خلقتنى ارححمنى" على أن لا تذكر اسـم اللب بشفتيها لأنهـها تنجستا ، وأن لا تمد يديها أمام اللس لأنهـما - دنستان غير طاهرتين
$11 \varepsilon$

كانت تنترف من نيض تعاليم بولس البناء الحكيم ، ،ما جعلها تومن بإله القديس بولس ، وتعتمد على السم المسيح فى نحو السنـئ الخامسة والأربين للمسِيح ، وننذر بتوليتها للرب الختن الحقيقى
 إلى أقواله النارية ، فيمتلي قلكها محبة وقداسة .

## القدسسلة تكلة

## نششاتهـا

تسلمت القديسة تكلة وامتلكت فضاتل الكنيسة ، فهى تلميذة لمحلمنا بولس الرسول ، لذا صارت دعامة حية ومشال للعذارى وسولة المسيح إليهن ، وهى بطلة المتـولية المسيحية والثـهـامة النــائية الممدوحة والمطوبة وسط أجيال الكنيسة المزدهرة بأكثر جمال وبأعظم ألقاب

رإذ كانوا يضيقون عليها خرجت من بيت أمها لتذهب إلى
 عرف بهربها قبض عليها وأثى بها وبأمها إلى الحاكم لكي الكى يلز المها بالزواج منه وبترك الديانة المسيجية


العاجل ، ليُظهر توته ومجده وسمو تدابيره وعمل نعمته الفائقة


 برداً وسلاماً وبجت سلملة ، لأن ما الراده الله هو فاعله .

لم يقدر اللهيب أن ينلب شُجاعتها ، عنديا تقدمت ورسمت علامة الصليب فى مواجهة النار ومى تسير فورق الحطب ، فأطفأت ترا: علامة الصليب لهيب النار ، وسارت تكلة وسط النار لتمتحنها

 والتضرع.... فليتألمل القارىئ كيف أن صلوات هنه القات القديسة أطفأت
 رتقدمت للنار بغير جزع ، فما البتولية إلا ظل الاستشهاد بلي بل الاستشهاد بعينه ، وقديستنا أخذت قرار البتولية بيسالة وقبلت العذابات بشجاءة

وبالرغم من أن تكلة كانت غنية بالاشياء التى بجلب السيادة فى هذا العالم ، إلا أنها ذهبت تسعى وراء بولس الرسول كتلميذة

## عذاباتها

وحاول حاكم المدينة أن يقنعها بترك الخرافات المسيحية ، فكانت بيّيه بشجاعة مقرونة بالاحتشام ، وإذ لم يجد منها استجابة ، أمر بإضرام نار حامية وبطرحها فيها ، الما ، ففرحت لقرب
 ليطرحوها فى تلك النيران المستعرة ، بل ركضت وزي
 روحها ، فالانتصار على خلى الماع العالم ليس بأقل شألآ من الانتصار على أسلحة السالم نفسها ، وفى ذلك الوتت صلى الملى القديس بولس قاللًا "أيها المسيح الغلص لا تدع النار تمس تكلة بل تف مسها
لأنها لك، .

فلم تمسها النار المتقدة ولم تخيفها البتّة ، لأنها ارادت أن خيا
 النى تعرف القلوب ، أبر ربنا يسوع المسيح ، أبارك اسمك لأناك سمتتى وفعلت مسرعاً ما طلبته منكه، م
لكن الله كان قد دبر لها طريقاً آخر غير طريق الاستشهاد

قدمى تكلة.. كم عجيبة هى هذه الأمور التى نرى فيها وحشية الناس وقسوتها ، بينما نرى الوحوش تسجد تقديراً لقداسة وبتولية تكلة المكرمة ، بعد أن نزع منها نا الله اله رب الطبيعة القوة الضارية النضبية فلم تمسها بأذية
لقد جلل الله فتاته بالمهابة والأنوار وحجبها عن الأنظار ، (وبحسب تعبير القديس أمبروسيوس) تعرت من المراء الماء إلا ألن احتشــامها البتـولى وبرارتـها كانـا لهـا لما فـا هـا هذا الموقف نظير آزار يستر عريهـا ، ولا عاودوا هذا المشهد واطلقار القوا عليها رعيلاً من تلك الضوارى ، جاءت ايضاً وربضت أمامها ، وعندئذ تعالت ألصا وانـا

 الفضيلة والبسالة والعجائب الباهرة إلى أعمال السحر ع

ونى اليوم التالى تقاطر الناس من جديد إلى المشهـد ، فربط الجند تكلة إلى زرج من الثيران الخيفة وأئاروهما واطلقوهما ، فلم يتحرك الئران مع انهم كانوا ينخسوهما بمنخس محمى . فحار الحاكم فى أمر تلك الفتاة العجيبة ، واراد أن يتخلص

أمينة تلحق به وتلازمه فى خحمته ، كدا كان بعض النساء' الثـقيات يلازمن الرسل ، فأكدل القديس بولس تهذيب عقلها وقلبها وقاد سلوكها ، ورافقته حتى عاد إلى أنطاكية ، وهناك تركها لتخلدم المؤمنين وتبشر النساء الوثنيات بإبخيل ربنا يسوع المسيح ، فكانت الرسول الغيور المتواضع والوديع استشهادها الثانصـا

وهناك فى أنطاكية تعرضت لضنغوط من الحاكم, الذى لما
 ميدان الوحوش الضارية لتُطرح فى الحلبة وتنهش ، ورغم انها رأت
 نظرها من ذلك الجسم الغض النقى الذى سيصير مأكلاً للوحوش الضارية ، إلا أن وجهها كان بان النآ ثابتاً بشُجاعة مزيدة ، تنتظر الوحوشٌ الزائرة كى تأى وتغترسها .

لكن الوحوش جاءت تربض عند تدميها وتركع على الأرض
 الططاهرة !! هكذا كرم الوحش فريسته ، تاركا طبيعته الوحشية يلعق

لها، فمجد الله معها ، وثبتها فى الإيمان ، وشجعها على متابعة أعمال الرسالة والخدمة التى بدأت بها .

## خدمتها ونهاية حياتها

وعادت تكلة إلى أيقونية مدينتها تبشر مواطنيها بإجخيل الرب ، ثم تركتها وجاءت إلى جبال القلمون تتردد بين معلولا وصيدنايا تثبت المؤمنين فى إيمانهم الحديث وحتث البنات والنساء الوثنيات على الإيمان بالمسيح ، فآمن على يدها شُعب كثير •

ثم اتخــنت لهـا مغـارة فى بلدة معلولا بالقرب من دمشــق بســريـا ، وهو مكان لدير راهبات باسمها إلى اليوم ، وصارت تتعبد فى خلوة وايخاد دائم بالله ... دحاطة بالعناية الإلهية من قرة النار ومن الوحوش والثعابين الخيفة حسب ما اوضح القديس
اغريغوريوس النزينزى . .

لقد عاشت تسعين سنة ، فتقدمت للموت عندما كان عمرها 1^ اینة ، وعاشت ناسكة Vr سنة فكانت أعجوبة عصرها وموضع إكرام الشعوب ، ثم رقدت فى سلام وطارت نفسها إلى الاخدار العلوية رإلى المسيح عريسها وبولس الرسول مرشدها

منها فألقاها فى هوة عميقة ملوءة بالثعابين السامة ، وللحال : انحنت لها الثعابين وسجدت عند قدميها ، فاستولى الذهول على
 الوحوش المفترسة أن تؤذيك؟ه فاجابته البتول: : أنا تكلة عبد يسوع المسيح ابن الله الحى ، وهو وحده الطريق والحق والحياة وخلاص النفوس ، وهو الذى ينجى المأسورين ويعزى الحزانى وينقذ البائسين ، وهو الذى أنقذنى من الوحوشّ ومن الموت ، وهو الذى يحفظنى بنعمته لكى لا اعثر ، أنا عبدة وأمة الإله الحى'

حينئذ اعلن الوالى وإنى اطلق تكلة عبدة الإله الحى" هإن تكلة عبدة يسوع المسيح حرة طليقةه ، فتعالت ألمن ألموات الفرح والاستحسان من كل صوب ، وخرجت البتول من المشههد وذهبت إلى بيت السيدة الشريفة تريفينا التى كانت تعطف عليها . وقضيت بقية أيام حياتها فى منزل منفرد بقرب مدينة سلوكية وآمن على يدها خلقى لا يكاد يحصى لل عدد ، لان استقامة سيرتها كانت لكل من يراها برهانآ جلياً ومقنعاً للديانة المسيحية ، لهذا لقبها بعض الآبـاء برســول سلوكية ، وفيمـا كان مان ملمنا بلما برلس الرســول فى ميراليكيا ، ذهبت إليه وقصت عليه كل ما حدث

إلقرن الثامن ، على العجائب التى يجريها الله على يديها ، فما من إنسال زار قبرها وطلب شفاعتها وعاد خالبًا .

فليتأمل القارئ وليمدح المطوبة تكلة التى نالت عذابات كثيأتيرة






 المفتخرين بالاسم المسيحى لا تساعدون المسيح بشئ تتصدقرن به . الفقراء

كلنمدحها ونطوبها لأنها صمدت أمام قساوة ذالك الخطيب وأمام
 لأنها تركت التنعم والشرف الزمنى لتتبع قيود القديس بولس وتير وتصير
 البتولية ، بالإماتة والتقشفات وضبط الحواس ، ففاتت البتولات

ومعلمها ، مع سائر الرسل والشُهداء الذين مائلتهم فى حياتها وغيرتها ونضائلها .

ركانت نياحتها فى ,اليوم الثالث من شهر توت بعد انتهاء
 وقد بنى على قبرها فى عهد الملوك المسيحيين ، بعد الاضط المطهاد
 والبركات ، وذاع صيت قداستها المعادلة للرسل وعجائبها
 الأولى إلا وفاض فى مدحها مثل : القديس باسيليوس الكبير والقديس اغرينوريوس الثيؤلورئوسن ويوحنا ذهبى الفم وامبروسيوس وايرونيموس وساويرس الانطاكىى ، فكانوا عندما يريدون أن يمدحوا احلىى النساء القديسات يشبهرنها
 باسيليوس الكبير واتكلةه تعظيماً لها ، وكذلك جيرورم يدعر القديسة ميلانى اتكلة الجديدةه ويقدمها القديس امبروسيوبا لجميع العذارى المسيحيات ، ونّبهها القديس ابيفانيوس بإيليا النبي ويوحنا الإخيلى وبأعظم القديسين ، ويؤكد اسقف سلوكية فى

ولنقرأ ال كتبه القديس إيسيذروس الفرمى إلى راهبات أحد

 نرى نكلة ، ثلك البطلة المتقدمة بين البطلات من البنات ، البتول الذائعة الصيت فى الدنيا كلها التى تألبت عليها كل توى الثـر مجتمعة ، عندما نراها حاملة علم الطهارة والبرارة عاليـا بارَا ، وقد فازت فوزاً باهرأ في مسارك كثيرة على الشهرة والرذيلة ، نوتن أن . قلوب النساء يمكنها أن تكرن جبارةء
وعندما كتب القديس ميثوديوس الأوليمبى كتابه عن البترلية


 على اسم قديستنا الصظيمة ، فسبحتن هذه التـبحة :



الآخريات فى اتقان الفضيلة والجهاد والجاهرة التى قدمتها بأكثرا اشبراق وشجاعة متألقة فائقة ... الأنمر الذى جعلها عظيمة بين البترلات وأربلى الشهيدات فى العذارى ... فبالرغم من أنها لم تمت بالعذاباتِ إلا أن الكنيسة الجامعة تضفى عليها صفة الشهيدة لأنها عُذبت ولم تقبل النجـاة ، وكــادت تعدم الحيـا: الزمنية اعترافاً بالمسيح
لقد اضسى اسمها مكرماً معتبرآ فى كل الأزمنة ، لانها اشترت الأبدية بالاعتراف الحسن ، ولأن المسيح هو الذِى نطت فيها وحماها ، فقد حضر المسيح تلك المسابقة التى الثيرت من اجلا اسمهـ ، والذى غلب مرة الموت ها برح ينتصر فى شهـدائه
ومعترفيه.

طوباكِ لأنكِ تباركى الله وأنتِ فى ساحة الموت فُحُسبت فى
 مجدداً ، نصارت شهادتك شهادة للمسيح الذى تألم رتكلم فيك
 الاستشهاد وننال درن أن نذوق الاضطهاد أو حريق النار نغسن الجازاة التى فزتِ أنِّتِ بها

وامسـتك بمصبـاح مضئ واذهـبـ لأتـابلك هـ تككلة : بعد ان هربتُ ، ايها الاله المبارك ، من ' خحداعأّت الحية
 المفترسة التى تدمر كل ما هو زائل * ، ، انتظرك من علو
. السماء
الكورس : إني أحفظ نفبيى طــاهرة نقيـة لـك أيها العريس ،

 ايضا مجبة العذارى زميلاتى ، ونسيت الرغبة في المي ان الكون أماً وان نكون لى أسرة ، لأنك انت ايها المسيح كل شئ
-


 لا ينطفى ، اقبل تسبنيحنا هذا ، ان جمـاعة العذارى الـوى
 $1+9$

تسبحة تكالة
تكلة : من فرق أيتها العذارئ ، أثى صوت يوتظ الميت ، يأمرنا


نحو الثرق ، قرمن قَلِ أن يدخل الملك من الأبواب .
 وامسـك بمصبـاح مضئ واذهـب لأتـابلك ...
تكـلة : لقد هربت من سعادة الفانيين المنلوءة بالحزن ، وتركت مسرات الحياة المترفة ومثبتها ، واشتاق الى ان أحتـى المى
خالت ذراعيك المعطيين للحياة ، وأن أرى جمالك الى الى
الابد أيهـا المبـارك .
الكودس : إني أحفظ نفسي طـاهرة نثيـية لـك أيها العريس ، وامسـك بمصبـاح مضئ واذهـب لأتـابلك ...
تكلal : بعد ان تركت الزواج واسرة الفانيين ، ويتى الذهبيى من اجلك ايها الللك ، اتيت اليك في في ثياب نقية كى ادخل

م مك الى عرمك البهيج
المودس : إني أحفظ نفسى طـاهرة نقيـة لـك أيها العريس ،
IrA

مؤلاء البائسـات ــ ان يعدوا القـدر الكافى من الزيت منـ" أجل طريت الخياة ، لنا يحملن مصابيح مثطنى نورما وينوحن فى أعماق ذهنهن .

 تكلا : منا الكؤوس ملئ من الرَّحيق الحلو ، لنشـربَايتها العذارى ، لأنه سشروب سُمارى" ، بجعله البرئسن لهؤلاء
المدعوين للعرس .

الكورس: : إي أحفظ نفسي طــاهرة نقيـية لـكـك أيها العريس ،

تكلا : هاييل ، الذى كان رمزا واضسا لمونك ايها المبارك ، بينما
 المذبوح بقسوة بيد أنحى أطلب اليك ايها الكلمة ان
تقبلنى.



يتضرعن اليك ايها الزهرة الكاملة ، ايها اليبة والفرح
والتحقل والحكمة ، ايها الكلمة .

الكورس : إني أُحفظ نفبي طـــاهرة نقيـة لــك أيها العريس ، وامســك بمهنــاح عضى واذهـبـ لأتـابلك ...
تكلة : بأبراب مفتوحة ايتها الملكة المزينة بجمال ، اقبلينا فى
حجراتك ، ايتها العررس التى بلا عيب المنتصرة بمجد المتنفسة جمالا ، نحن الواقفات ألمام المسيح محتفلين

بعرسك الفرح البهيج ايتها العفيفة الشابة .
الالحورس : إني أحنظ نفسي طــاهرة نقيـة لــك أيها العريس ، وامســك بيمبـاح مضني واذهـبـ لأتـابلك ...
تـكـ وعريل وحزن عظِمـ لأن مصابيحهن انطفأت فلم يلـيخلن الى عرس الفِرج فى وتت مهدد .
 وامسـكِ بمصبـاح مضئ واذهـبـ لأتـابلك .....
 ir.


لكنها بإرتعاد صرخت :
 وامسـك بمصبـاح مضنئ واذهـبـب لأتـابلك ....
تـكـلة : إنى أفضل جدا ان اموت عن الملم نفسى لك ايها المجنون بالنساء ، وبذا أعاقب بالعدل الأبدى الذي لله فى عقاب
نارى ، خلصنى الآن ايها المسيتح من هذه الشرور •
 رامسـك بمصنبـاح مضني واذهـبـ لأقـابلك ....
 رجل شرير ظالم ثتله بنسب عفته ، فسسقى الثراب من دمه
وصرخ لك ايها المبازك" :

، الكورس : إني أخفظ نفسي طــاهرة نقيـة لـك أيها العريس ، وامســك بمضّبـاح مضئ واذهـب لأقـابلك ...
"* أى القديس يوحنا المعمدان .

تكـلة : اببنك السنجاع يوسف ، ايها الكلمة ، ربح الجائزة
العظيمة التى كلعفة عندما ارادت امرأة مشتعلة بنيران الشهوة ان بجذبه الى مضنج دنس ، دلكّ لكنه لم يلتفت اليها
بل هرب عارياً وهو يصرخ قائلا :
 وامســك بمصبـاح مضئ واذهـب لأقـابلك ...

تكلة : يفتاح قدم ابنته العذراء ذبيحة لله مبل حمل ، وهى مصسـورة مسـبقاً مـــال جسدك ايها المبارك ، حرخت
بشجاعة :

الحودس ; إني أحفظ نفسي طـاهرة نقيـة لــك أيها العريس ، وامسـك بمصبـاح مضئ واذهـبـ لأتـابلك ...
تكالة : يهوديت الشنجاعة ، بحيلة ماهرة قطعت رأس قائد جيش
 أطراف جسدها ، وبصيحة المنتصر قالت :
 وامبــك بمصبـاح مضئ واذهـبـ لأقـابِلك ...

القديسة ثيؤدورا
 القرن الثالث من أبوين بحبين لله ، ورضنعت في تلبها أن تكون زعروساً للختن اللسماوى .

فتحائئت أن يراها الناس فى الأماكن العامة متجنبة الرجال اللذين تطلعوا إلى الاقتران بها ، لأن الجمال المستور عن الأعين والاعلان البتولى برغبة حفظ البتولية يطفئ لهيب الأشرار . ولـا صـار زمـن الاضطنهـاد وتفـت أمـام بنـوركـولوس والى
 يسونع المسيح الذي جاء وخررهأ، وأنها مخطوبة اللعريس العظيم

 ويشفىى المرضى ويقوي الضعفاء ااشتوانى بلمه وخطبنى بصليبد
 راهب يا رامبّ ، خذ مذه البركة وامضى بسلام إلى قلإيتك ، فلما أخذت البركة خف القتال. وزثقت إنى قد حخررت منه . فقال له الانبا دانيال: كل من يـجاهلد من أبل العفة تكون له عند الله داللّة عظيمة .

بر بكة 'القطيشة توهاييسل والقصيلن الانبا كانيال :


1ra

تروض هؤلاء الرجال ، وصير لى سروا كيما ليبوسنة العفيفة ، فها
 أهد ، أنت النى لا يقوى عليك أحد ، فليتمجد اسمكك الآن مع ضسفى ، لأخرج من الخزى الذى ساتونى إليه وأنا بتول لكه . فلما سمع يتصتها شُاب بسيحى يدعى ديديموس ، وعرن بالهكم. الذى صلر ضيدها ،.ارادا إنقاذها فأرشده روح الله إلى أن
 وطلب الدخرل إلى غرنة ثيؤدررا ، فسـيتب له صاحبة البيت بالدخرل إليها





 الرب استجاب لصـالمها ودوعهان وأنقدها برحمته ، ونزعت ثوبها

وألبسنى إكليلاٍ من مـحبـث ، إنه ضابط الكلِ وكانن فى كل مكان،
 والنعمة إلى الحد الذيى جعلها لا لهاب الموت ، فى رجاء وانتطار ليوم إكليلها ، وبلغت توقعات الجميع ذروتها عندما احضروها لترضخ ، إلا انها اعلنت أمام الجميع إيمانها وعفتها ، وحينما
 كتحمل العذابات ، ، الر اليوالى وعنف بيؤدورا: هالا تكونى غبية ، أيتها الجاهلة لا تخذعى نفستك! قلمى القرابين للإلهة ، وسأثرك لك بهلة ثلاثة أياهو .

 يعرف كيف يحفظ حمامتها فأردعها بيتأ سئ المسمعة ، ظانآ أنه . بالقضاء على عفتها ستخلى عن إيما

 $1 \varepsilon$.

فلما سهع الحاضـرون هذه العبارات الملاككيـة بكوا متأثرين جدأ ، ثم نالا إكليل الشهادة بقطع رأسيهما معأ ، أحدهما حباً فى العفة والطهارة ، والثانى حبا فى المافظة عليها .

عظيمة هى السيرة التى للعذراء ثيؤدورا التى ساقوها إلى بيت اللخزى ، لكن عــذراء المسيح حتى وهم يعرضونـها للحزى لم تتدنس ، فضنلت أن ترفض شهـوة الجسل عـن أن ترفض المسيح وآمنت بمن يقلر على حفظ عفتها ، فبقيت وسط هكان السُر عروسا للمسيتح وهيكالا لله ، ولم تقدر بيوت الخزى أن تؤذيها أو تؤذى عفتها بل عصفت عفتها بالبيت السئ السمعة . مبارك؛ أنت يا الله إله أبائنا لأنك إله أحياء ولست إله أموات ، لأنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد ، وكما ذهب دانيال ليشـاهد عقاب سوسنة لكنه وحِّه البت برائتها ، هكذا أتى هذا الجندى ديديموس لينجى ثيؤدورا العذراء \& التى لبست درع البر الذى يحمى الجسد بالسلاح الروحانى ،وأحخذت ترس الإيمان الذى به دفعت الآلام والضنغطات . ياله من مشهد ، ياله من إعلان مفرح عن عمل النعمة: ان \モそ

ولبستت زى الشاب ديديموس المسيحى الشنجاع ، ، وتقلدت "ميفه وخرجت لا تكلم أُحداً ، منكسة الرأم كمن يستحى غند خروجه من ذلك المنزل .

كيف للتى لم بحيا باستهتار الساقطات أن توجد فى بيوت الدعارة؟ كيف تظل عذراء تلك التى تشتهى الزنا؟ كيف تنذر نفسها من تنتظر حبيب؟؟ إنتى سأحفظ فكرى بتولا حتى لو إنتزعتم بتولية جسدى ، فبتولية الجسد صالحة أمام الله ، إنى متيقنة إن حفظى لإيمانى ميحفظ عفتى"

وبعد أن هربت اكتشفت المسئولة عن البيت هذه الحيلة ، فنزعت واندهشت وابلغت الوالى ، الذى ثار على ديديموس عن أجل إنقاذه لها من بيت الفساد ، واصلدر الوالى أمره بقطع رأس ديديموس ، فلما سنمعت ثيؤدورا بذلك الحكـم ، خرجـت من الـن
 ولكنتى لا أقبل أن تأخذ إكليلى ومكانى فى الشهادة، . فاجابها ديديموس (يا أختى لا تقابلى إحسانى بالإساءة ، لقد حافظت على عفتك فدعينى الآن أنال عوضا إكليل الشهادةا .

## *

يتحدث القديس باسيليوس الكبير عن تصة إضطهاد الامبراطر
 القديس باسيليوس كبطلة فى حقل المسيح ويطلب بن النساء أن يقتدين بها:

كانت القديسة جوليت تقرل: ولتهلك حياتى وليؤخذ مالى وليتلف جسدى قبل أن تخرج من فمى كلمة بجديف ضد الله . خالقى،

وتقدمت جوليت إلى الموقد ورجهها بفعم فرحاً وقداسة ويظهر للجميع غبطة روحها وصفاء أفكارها ، موضية النسوة الميطات بها. ألا يرضخن أمام الآلام بدعرى أن جنسهن ضصيف .
وكانت تعظ النساء المتفرجات قائلة لهن: إننا خُلقنا كالرجل
 برحمة الله ليقدنا ذبيحة معاTا هربت العذراء من سعير الإثم لا بجناحين من عندها بل بجخناحين روحانيين ، تركت بيت الخزى
عذراء ــ عذراء للمسيح •

والرجال الزناة الذين حوطوها كالذثاب حولِ الحمل ، جازت من وسطهـم لتعود وتوفى نذر بُتوليتها وئهادة دمها متبررة بصبغة اللدم ، إذ أن الثوب الذى هربت فيه لمَ يغير موقف حياتها ، لقد صار الإكليل إكليلين...

شالهجـ للك يا همب البشلر يا هـ تحفظط وكيهة .


ولا جسدها ؛ وبدلا من التجديف الذي أراده الولاة ، تكلمت بكلام القوة الإلهى وغلبت معذبيها بنعمة الله .

فيا أيها الرجال لا تكونوا أقل أمانة من النساء! ويا أيها النساء لا تظهرن غير جديرات بهذا المثل ، فالتجربة برهنت أن ضعف الا جنسكن لا يستطيم أن يكون حجر عثرة فى طريق الأعمـال

الصالحة والنبيلة!!


liv

فى طبيعته على صورة الله ونحن مثله ، خلقنا من الله بطاقة للفضيلة كالرجل ؛ إننا نعادله فى كل شئ، ، ليس فقط لحما من لحمه بل وايضاً عظماً من عظامه ، لذلك يطلب منا الله إيماناً لا .يقل عن إيمان الرجال

وتقدمت جوليت لتأكلها النيران فأخذ جسدها يتأكل دون أن تئ

رلكنها كانت قد أخذت قبلا بركة المذبح المقدس ، فأى بكان أفضنل تلجأ إليه من ذلك المكان الذى تقدمت إليه الشهيذة جوليت ، إنها قربان للحشيمة وذبيحة للشهادة ورقفت أمام مذبح الله لتتناول. الذخيرة الدفاعية ، واضعة هامتها خحت المذبح ، فأى ستر أعظم من ستر المذبح يغطيها ويسترها .

هذا الستر العرسى هو الأنسب لها ، عندما وجلت عريساً أفضل لا يُقارن بأحد ، انه الغنى فی العالم ، القُوى نى المــالك ،

الامتجد فى السماء
ولم تلع شيياً يحرمها من نصيبها الأبدى لا حياتها ولا مالها

1£7

المشتورة ، ومن بين هؤلاء الأمهات كانت الأم سارة التى عاشت
 الآباءا

فقيل أن الأم سارة هوجمت بشيطّان الشهوة لمدة با عاما
 يهاجمهها الروح باطــرار ليحاربها بالأباطيـلـ ، تسلم نفســهـا

 . 7 عاماً ولم ترفع عينها قط لتنظره الأر . وبالرغم من أنها إمرأة بحسب الطبيعة ، إلا أنها ليست كذلك


 أرجلها على السلم لتصعد عليه تتصور الموت قدامها الما قبل أن تنقل
 بّلّ صارت تصلى ليبقى تلبها نقيا تمع كل أحد وهى مبتعدة عن كل أنتآمل .كرامة الأم سارة التى تادت العذارى وأرشدت الرهبان ،

## 

تأسست رهبنة نسائية كبيرة فى العالم كله ، خــاصة فى مصر، فقد أسس القديس باخوميوس ديرين للنساء ، أحدهما فى طيبة
 مريم أخته ، وفى هذا الدير قررت والدة تادرس تلميـذه أن تقيم
 أراه يوما بين الأخوة ، بل ولكى أربح أنا نفسى، أما الذير الآخر فأسسه عبر النيل فى Tismenae.

ومن كيُزة تزايد عدد العذارى والراهبات ، يخبات بالاديوس ايضاً عن ناسك يدعى إيلياس كان يان يهتم بالعذارى...
 أتريب ايضآ، بنى لهن ديرآ كبيراً ، وقد اهتم بهن مقدما لهن أهن أعمال البجبة .

لذا برز الكثير من الأمهات التقيات اللائى نلن موهبة القيادة الروحـية والتدبير ، ليقدن الراهبـات ويرئـدن العــنارى ويقدمن

## القديسةسنكليتيكي

كما أن القديس العظيم الأنبا أنطونيوس هو أبو الجمـاعات الرهبانية فى العالم كله ، كذلك القديسة سنكليتيكى هى بحت أم الراهبات وجماعات العذارى الباسلات اللواتى أدهشن العالم ورُجدت أول جماعة رهبانية نـية نسائية فى العالم فُى مدينة
 للراهبات ، فلم يكن النساء أقل غيرة من الرجال فى محبتهن وسعيهن نحو الله

وصـارت مريم العذراء مثـالا ومــلا" عظيمـا عند العذارى والملتحقات ببيوت التكريس بالاسكندرية ، نقـد اعثبرتها سنكليتيكى عذراء العذارى والشفيعة عنهن القادرة أن تهب لهـن عفة برسم بتوليتها

أصلها ومحل ميلادها ورطنها الأصلى هو فى السماء ، فهى غرية الساء
 الممارسات المرذرلة فى دهن وجوههن بالمّ المساحيق ، فأى عجب هذا
 عن الشُشف بالجلى والجوهرات !
هشيرة إلى أن العذارى المطربات يتحلين بالزينة الحقيقية

 يمتلكن الجمال الداخلى ، جمال الفضيلة ، وقد صار لهن الهن الفكر الفـر الغير مغلوب بالشُهوة ... ومن يتصور جمال المال هذه العذراء التى اشتهى الملك حسنها؟ مقدسة لـ بالعفة والحشنمة التى مى
الجمال الذى لا ينقصه شئ

ولنططوب هذه الأم المباركة سارة التى هربـت من من اللـذات
 ، تستريح فى أحضانه التى تفيض فرحاً ، تسير حسب المثال النى النى هو ربنا يسوع المسيح الذى ترك لنا مـالا لكا لكى نتبع خطواته (1) (1: بطبا)

والأموات هـم جيرانها... وهذه المقابر سكنهـا ايضآ القديس أثناسيوس الرسولى عئدما كان يطارده الأريوسيون فاختبئ هناك . : ودعت القديسة أسلوب العالم والجمال الفانى ؛ وعانت حيأ الماء التأمل والتدريب النسكى ، فجذبت الكثير من العذارى للعيش مسها خحت إرشادها ، وأتى إليها العديد من بنات الأمراء منجذبات !إلى حياتها وأعمالها

 ويهب الذين يعيشوه سعادة لا تُوصف وهدوء كالمل وسلمتهن ايضا أن التعب والجهاد الكثير يكون نى البداية عند
 يُصضف ، وهكذا يجب أن تضطرم النار الإلهية بدموع وأتعاب . " وقدمت للعذارى من بناتها تعليم حول سمو الصوم فوت لذائن
 وأن النفس القوية تتقوى أكثر بالجوع الطوعى وأوصت بناتها العذارى أن لا يغيرن أناكنهن ، معتبرة أن

فمنذ القرن الأول ، فضلت نساء كيثيرات الجياة البتولية أجل تكريس الحياة بجملتها للعريس الميمارى ، وقد كانِ لهؤلاء العذارى القديسات دورآ حيا فى الكنيسة المليوهية الأولى ؛ سواء فى العبادة أو فىى خدمة الأرامل والأيتام والمرضى والملمنين ، أر
 كأمهات تقيات يثبتن المعترفات والثـهيدات
 أنطونيوس شقيقته لدى أحدى هذه الجماعات ، وكذلك عانبت . بعض العذارى فی بيوتهن
 جُربت فى رحيل شققيقها ، وكان لذلك أثر كبير على نفسـها
 واجهت كل من أتوا لطلب يدها بقلب راسخ قامت القديسة بتوزيغ أموالها على الفقراء ، وتركت إمكانيات العالم ، وعانشت فى مقبرة عند أبواب مدينة الانكندرية الاية القديمة ، وكانت الاسكندرية محاطة بالبحر من كل جوا جوانبها ، وكان البحر:
 lor

أنها عانبت فى وحدة وفى يجإير ؛ إلا أن فتيات كثيرات تقدمن




 آلاهها ، بسبب قررجها وعدم تدرتها على النوم ، إلا أن الله الدئى

 . الإنطالاق
إلى أنْ أُحيطت بــجد السمـاء وتومجت بالأنوار الأبدية *الساطعة وتركت أرض الشقاء لتيفضم إلى كنيسة الأبكار المكتوبين
في السيموات .

وتعتبر هذهِ القديسة من قِييـيات جيل القرن الرابع ، وكاتب تسْرتها هو القديس أثناسيوس الكبير راءيها والمعاصر لها ، الذي الـي دون سبيرة أُنطونيوس الكبير لتكون نموذجاً لجنس الرجال وكذلك حرر سيرتها لتكون مبالا حياً للبمبادة والفضيلة...

الدجاجة عندما تنادر البيضة تهمتلها ، همكذا العذراء عندما نتقل

 بيت قد تصدع واضاف الغرباء ، فإنه سيؤذيهم بسقوط البيت ، البيت ، كذلك هؤلاء إذا لم يبنوا أنفسهم أولا فانهم سرعان ما يهُلكون زأريهم .
 كالحيات لكى بالثمييز الروحى يضنطن أنفسـهن ، ويسلكن ايضاً كالحمام فى نقارة السيرة والطاءة .



 ليجردها من قوتها وليقطع كل رجاء فىى خطالْاهها ، وأصابها

بالسرطان ، لكنها استمرت شاكرة .
رقد حفظ لنا البابا أثناسيوس الرسولى سيرتها وتعاليْثها ، ومع
 الأبـدى ، وأوضهت أن الهبر على الغن الزمنية والتجارب هو تانج الفضائلى وكمالها
 بل بسرور الروح ايضاً ، شاكرة ومباركة للرب دائما عليا على كونه

 والأرواح الطوبانية ، الذين ثٔثوا ليستقبلونها... ثم رجعتٌ إلى
 واخبرتهن بالساءة التى فيها كانت مزمعأ أن تفارق هذه الحياة . القانية

ولا نعلم بتاكيد السنة التى فيها النقلت إلى الجد ، ولكن يدو انْنَآتها خدئت فى بداية الجيل الخامس • بركة صلواتها تكون هثنا آمينـ -

إنها نموذج عظيـم للـنساء ، وتُمرة حية قدمتها مدينة الاسكندرية أصل الخكرازة ، أرضت عريسها السماوى بالفضيلة المتواصلة ، تقتات بخبز النخالة وتشّرب الماء ، ، هفترشة حضيض الأرض ، مواظبة على عمل اليد ، مداومة على الصـلاة والطلبة ، ترشــد اللواتى يلتمسن منها أن ترشدهن فـى الطـريق الملاتئة للخلاص ، معترفة أنها خاطئة وشقية وجاهلة وليست كـلـو كفؤاً للإرشاد

وصارت إرشاداتها مصـدرأ لتعليم العذارى والمتبتلات علنى مر الأجيال ، فقد أوصت بالابتعاد عن العيشّة الرخيرة وعن التنعم ، وبالمواظبة على الأصوام والصلوات ، والحرص الكلى على الحى حفظ

 منهن ، والفرار من الفضنول ، والاهتمام بمعرفة دناء وناءة وشقارة
 , المسيحية ، وبوجوب صنع الأعمـال الصالحة فى الحـي الحفاء حتى يحفظ أجرها .
واعتبرت أن الأشخاص الذين يكرسون ذواتهم لخدمة الله

وبعد قكليل انتقل وألد هذه القديسة ، وبعده انتقلت والدتها (ايضاً ، فعاشت القديسة صوفيا مع أولادها الثلاثة ، وكانت قد
لرِبتِ مالا جزيلاٍ عن والدها وزوجها .

وفى يوم من الأيام اختلت بنفسها وتا وتالت فـى قلبها وها أبواى قد مضيا إلى الله ، وتر كا هذه الأموال الكِثيرة ، ولم يستطبعا ألما يمنعا الموت عنهما ، وايضا الرجل الذا
 أَن يفديه من الموت ، وأنا إيضاً يقول لى إلهى اهتمى بشأن نفسك لأنك أنت ستتبعيهم وقد بلغتك نوبة الوفاة ، وماذا ينتفع الإنسان

 التى تُرى وقتية أما التى لا تُرى فأبدية ، ولكن إن قلت أنى أمكت

 كما أناه (ا (
 سميلزموننى على الاقتران بزواج ثان ، ،فأكون ناقصة أُمام الله ؛

## التّيسة الآم صوفيا



 والدها مقصورة بكثير من الذذهب وألجوإهر الكريمةً ، واقَام لها صليبآ كبيراً من الذهثب حتى تصلى وتسجد أمامه وعخفظ نفهـها فى تجو مقدس •

الأثرياء يُدعى قسطور .

وايخبث هنه المغبوطة صوفيا من قسطور ثلاثة بنين ودعت امسم الأول استفانوس والثانى بولس والثالث مرقس ، وبعد هذا توفى
قسطور زوجها .

وبعد فترة أمر الملك بأن يكون استفانوس الابن الأكبر ثائماً .

ثم انصرفت إلى منزلها ودخلت إلى مقصورتها وأخذت تصلى




 أضتحى أكثر ضوءاً من ضوء الشمس أضعافاً كثيرة ، ورأت سسابة
 فلما رأت النور العظيم اضطربت وصرخت قائلة ويا يسوع المسيح

- أُعنىا

فللوتت ظهرت لها القديسة العذراء الطاهرة مريم أم النور . ميخاطبة إياها وهل تعرفينى يا صوفية
"نقالت ,لا يا سيدتى،
 ترّى واتبعينى فأنا أنططبك لابنى الجبيبه . فسجلت صوفيا بوجها إلى الأرض عند قدىى القديسة الطاهرة

171

 قلبى على أولادى ، وهم يتعبون الدير بسببى ، ،فماذا اصنع الآن يا يا

إلهى ، إرشدنى"
نم قالت فى نفسها أقوم الآن وأنطلق إلى أبى البطريرك ، وكل .
فقامبت تلك القديِسة وحضرت إلى قلاية البابا البطريرَكر القديس يوحنا ، ولا دـانلت سجدت إلى الأرض وهى باكية قائلة له إيا أبى البطريرك ماذا أصنع لكى أخلع نفسى التى لا لا يساريها

 . (Y7: 17 )

فأجابها قائلاً ويا ابنتى إن كنـت قـد قلت إنك قد علمت أن العالم كله لا يسارى نفسك ، فأنت الآن تفهمين كيف يكون
 كان يشاهـد المروح ناطقاً فى فـهـا ، وقال لها فالرب يرشدك ويرافقك برعايتة الأمينةه

زرجة الملك ، فانحنت لها ، وهنا انفتحت عينى المغبوطة صوفيا فأبضرت ذلك الجبل والدير والأم الرئيسة أمامها ، فاضطربت ألما ألا
 القَسطنطينية ولا تعرف لغة أهل أورشاليم ، وهن ايضاً لا يفهمن لغتها ـ كيف حذث هذا هكذا سريعأه .
رهنا اشارت بيدها نحوهن قائلة فى غبطة وسرور اعبروا بیى إلى






 المسافة العظيمة؟ أين أولادك العظماء الأعزاء؟ه

 تركت عنى كل هؤلاء من أُجل هحبة ربى يسوع المسيح ، وإلهى

أم النور وصارت كأنها فى زئيا لا تعلم ماذا حدث لها .


 أوفيمية ، هذه التى كانت قد تأهلت لمشاهدة ملائكة الله مرارا كثيرة يسبجون فى كنيسة القيامة والجلجئة ، وبينما هى قالئثا



 واعبرى إلى هذا المُوضع" رللوقت اختفى عنها الملاك .


 وأمامها صليبها الذهب ، وأما القديسة صوفيا فلم تكن تكن تعلم أنها خرجت من مقصورتها بل كانت تظن أنها فى رويا .
فلما رأتها أوفيمية ، اضطربت لأنها كانت تظن أنها الملك؛

ثم فكر البطريرك قائلاً لثلا يحدث تعب كثير لهذه المدينة من جهة الملك وأولادها الثلاثة ، فكتب لهم بـجميع الأنور وأرسنلها إلى الملك .

وفى ذلك الوقت كان أولادها يبحثون عنها فى كل هـكان وبينّما هم فى حزن وحيرة أخبرهم أحد الناس قائلا إنتى رأيت والدتكم عند البطريركه .

فبادروا بالحضور إلى الكنيسة وثيابهم مزّقة ، وعند دخولهـم إلى البطريزك نسجدوا على الأرص وهم يبكون بكاءً مراً ، نم قالوا يا يا أبانا البطريرك تد أعلمونا أن والدتنا عندك ، فلا تغفل عنا
 من شخت طاعتك إلى الأبد .

ويروى البطريرك قائلا" وبينما هم يتكلمون إذا ملاك الرب قد لُمس جنبى قائلاً يا يوحنا إن السيدة التى يطلبها هئلا هؤلاء الابناء هـى مقيمة الآن فى أررشليم بأحدى ديارات العذارى ، وقد حملتها سخابة واوصلتها إلى هناك فى ليلة واحدة ، وبعد ثلالة أشهر سيرد إليكم خطاب بشأنها ، ثم حدثنى الملاك بجميع ما حدث لها .

الذى وعد بأنه يعطى المعمى قدرة ولعديم القوة يكثر شبدة ، الغلمان



 أرشدنى وأتى بى إلى ههناه .
فعانقتها أخروسا وفرحت بها كثيراً ومنكرت الله الذى أرسل لها ايضاً من تعرف لغتها ، ثم بدأت القديسة صوريا ونيا تخبا أخبر أخروسا بكل ما حدث معها ، وكيف حملتها السحابة حتى أحضرتها إلى ذلك المكان المقدس ، ثـم بـدأت أخروسا يحـدث الأم الرئيسة
 صنعه اللل تبارك اسمه مع المغبوطة صوفيا راينيا
فلما سمعوا كل شئ خافوا لثلا يُضئب الملك ، لذلك ارسلت الأم الرئيسة إلى البابا البطريرك كيؤدوسيوس ، وتصت عليه جما
 العذارى وشاهد بنفسه هذه القديسة والأعجوبة التى صنعها الرب معها ، فمجد الملك العظيم ربنا يسوع المسيح .

فلمًا رأى الملك كثرة حزنهم ، كتب لهم رمّ رسالة بأمر نافذ
ملمكى إلى مدينة أورشليم لكى يقبلوهم ويزيذوا فى إكرامهم •
ريكمل القديس يوحنا البطريرك قائلا :
ارؤها الله العالم بكل شئ قبل أن يكون ، شاء ألا يضيع تعب

 نذكار عماد ربنا يسوع المسيح ، وقد حضرت إليها اللذراء الـير القديسة
. مريم وقالت لها هيا حبيبتى صوفيةه





 القسطنطينية ويضعونه داخل المقصورة التى فيها رفعت صلوانك ، وسيقدون بيتك بيعة لابنى الحبيب وستحدث فيه قوات عظيمةها واقامت العذراء القديسة مريم الليل كله تعزيها ITV

رالتفت إليهم وتصصت عليهم جميع با عرفنى به الملاك ،

 جسدها بالعبادات المتواترة بالجوع والعطش ، ورصلت هذه القديس القيس إلى أنها كانت تأكل من السبت إلى السبت ، ولم تلم تكن تأكّل خبزاً بالجملة ، إنما كانت تأكل نقط يسيراً من الحبوب المبلولة بالماء وكانت دائمة السهر والصلاة .

وعند كمال ثلانة أشهر وصل خططاب من بطريرك أورشمليم إلى الملك ، فلما علم بما فى الخطاب تعجب كثيرآ كيف حملتها

 البطريرك كيف يعزى بنيها .
 الملك إليهم الرسالة ، ولا قرأوها وعرفوا ما فيا فيها من أمر والدتهـمـ فاخت عيونهم دموعا كثيرة ، وقالوا إننا لا نمكت هـا والدتِّا .

تليلا حتى أرصيكم بجميع كلاتى الخاص لأن الوقت تد انقضى والعذاراء البتول الطاهرة مريم مقبلة إلى لتتعهـنى فى هذه الثليلةء وتصت عليهم جميع ما حدث مسها ، ثم حدثنتهم عن الأمور الواجبة لعبادة الله العبادة الحقيقية بالروح ، واوصتهم بأن يسطرا
 قابلنها وأحسنْ إليها فى غربتها ، ثم ظلت ليلتها كُلها تُعظ

الصباح الباكر .

ونى الصباح قالت لهم واستردعكم يا أولادى فى الرب الآن ، هوذا ملكي الحت قد حضرت إلى" ، ثم سلمت على ألوا بلادها سلام الوداع بع جميع العذارى ، روسمت على وجها علا علامة الصليب ثلالة مرات ، ونتحت فاها واسلمت الروح فى الحاء الحادى والعشرين من طوبة يوم تذكار نبّإحة العذراء أم النور ، وسطع فى ذلك الكّ


 وحملوها وذهبوا بها إلى الفّسططينية ، وأدخلوها فى مقصرتها ،

ومن ذلك الوتت لم تذق القديسة صوفيا شيئاً إلى حين



 جبل الزيتون وأعطرهم خطاب اللكّ ، فتعجبوا لـا قرأور نم سارن البابا البطريرك أمامهم حيث الدير الذي فيه القديسة صوفيا . وعند وصولهم دخل البابا وأولادها الثلاثة نتط ، فلمـا رأوا



 أنت يا رب فى كل أعمالك ، لأننى هأنذا تد بلغت إلى الساعة الاخيرة ، فارسلت الى أرلادى لاناهدهمه، .
 الطاهر وهم باكرن ، فابتدأت مى تكلمهـمـ بيقظة وترة عظيمة " قائلة لهم: :يا أولادى أحشـائى ومسرة نفسى ، صبّرا أنفسكم"


أما أُولادها فقالزا أن بيتها هو للمسيح يسوع ، وليس من الواجب أن يسكنه احد ، نكرزه اللطريرك ودعى عليه اسم القديسة الطربارية صوفيا



iv.

وكان هناك عذراء فّى قيصرية كبادركية ذات فهم وإيمان ،

 يوسابيوس القيصرى المؤرخ الكنسى الذى سجل فى تاريخه: إ إت
 الإلهيـة ببسالة ، حتى أنهن نلن نصيناً متسازياً نمن الأكالِلـل من أجل الفضيلةه

ivi

## عذر اء أخفت أثنايسيوس

وضع البابا أثناسيوس توانين للعذارى وصلوات لأجلهن ، تُقال فى مناسبات كثيرة ، وقنن ما يـجب فى سلوكهن وأكلهن
 العذارى هن عرائس المسيح ، ختمن عقداً معه يدوم حتى الموت . واهتم القديس أثناسيوس الرسولى بالبتولية إذ اعتبرها موهبة إلهية وغنى للكنيسة وعطية بذل محفوظة فى الله ، وفوت هذا كله اعتبر أن كرامتها فى الكنيسة تفوق الوصف ، وأن لها عملا سرياً

 العذراء... لذلك فُتحت له بيوت العذارى (الراهبات) وكن
 فبينما كان مطاردآ من الأريوسيين ، عاين رؤيا سمارية أرشدته
 فكانت له خادمة وملجا آمن من هذا الاضطهاد . ivr

والذ تضرعت من أجل هذا ، سُمع لها ، ولم يق طفـلها طوريالٍ
 أسقطها وأضلها ، لككنها واظبت على الأصرام وخدمة النساء
 لأحد الآباء القديسين عنها قِيل لد فيها:

 للحياة من أى نوع ، كلاً حسب دعوته اليكون مرضياً لللـ ، ولكى

 الإلهية ، وبالبساطة المبزوجة بالاتضضاع يقوى ثانيّير على القيام ،



 الثُّمن الذى حدده الرب لبهـبـ النُفران الذى به نفلت من

## عذراء سقتطت وتابت

رواها المورخ الآباثى الشهير بالاديوس








 أن أحيا أمامك ، الظهر لى علامة عبيبة فـى ذلك الأمر ، وخذ
 مرة ثانية ، وأتدم لك توبة واللا تـلت نفسى من الحزن والخزىى، . رواها الملزخ الآبانى الشهير بالاديوس

حدن انه بينما كان بعض الآباء القديسين في الأنسقيط





 لأجل المسيح ولم أر تط أنى إنسان حتى هذا الئى اليمر : واليوم أرسلكم الرب الذى خلدمته كل أيام غربتى وهر أمين وعادل ، وجاء بكيم .
وما إن قالت هذه الكلمات حتى تنيحت بسلام ، فصلوا
نّوكنوها ثم رحلوا من المكان . .

ألقصاص ، رهو عتد أن يهبنا ميراناً عظظما فى الحياة الأبدية. لقد تابت هذه العذراء فأسكنت غضب الله ، وتامت من سقوطها بنية مستقيمة وباتضاع شديد ، نتحولت توبتها إلى عمل الِ
 الراهبة المطبة بتربتها أضاعت غنى الشيطان وغيان وغنمت غناه ،
 الأنتعاب التى صنعها بها العدو ، وجّددت بتوليتها التى اتسخت ، فيالى عظم التربة التى تصير الزناة بترليين!!


أصواتها لتحظى بالبلد الأبدى :
 وصعدت ستلم الملكؤت الخففى فى أعماتها . لقد جاعت إلى المسيح فصار هو مأكلها ، وعطشتـت وتعرت من

 فبقيت نفسنها أرشمليم المفرحة للمثنيع الذى لـ كل الْبلد والإكرام إلى الأبد أبين -

iva

لقد ذاقت صاحبة هذه السيرة صسبة الملائكة ، فرذلت العالم . لقد سبى عقلها بحسن وحلاوة رب الكل فلم تشتهى مقدرات . العالم
لقد غربتها محبة المسيع عن البشر والبشريات . لقد تركت قنية العالم لتقتنى اللؤلؤة النادرة الجزيلة الثمن ، الاسم الحلو المملوء مجداً .
لقد مضت إلى مسـاء وخبز الحيــاة الحقيقى مع كل العطــانـ
والجياع ، لتشرب وتأكل بغير شبع •

لقد تمتعت بعظمة حلاوة الرب نصارت مبغضِة لكـل عظمن
الأرض .

لقد سكرت بايعبة الإلهية والحسن الذى لا يُططق به
لقد رأت أكليلها الذى يكلل به المسيح محبيه ، فبقيت كل الا هنا
الزمان بجاهد ولا تخور من شدة الحرب .

لقد دبر لها الله كل المؤلمات والمفرحات لم

داخلها نمس فلم تدع أحد ييصرها .

لقد انكشف لها موطنها الأبدى فماتّ عن الأرض وتغربت عن

روى الحال فكرت فى طريقة عجيبة للخالاص منا أحاط بها ، رعندئذ قالت لقائد الجند: : إن أجدادنا كانوا حكماء ، وراء واكتشفوا

 ونضمن الحياة ، ولقد عرفت أنا هذا ، وإنتى مستغدة أني أُدهن
 أردت ادهن أنت رقتك وأخربك أناه
 أنا بسيفى" فنرحت هِى هجداً لأنها لم مكن تـن تحاف الموت بل
 الحياة الأبدية ، وطلبت منه أن تذهب إلى الكنيسة أولا لتحضر

الزيت رتصلى ، فسمح لها بع مراقتها ،
 بشفاعتها يعينها الله على حفظ بتوليتها ، ثم أحضرت من من زيت
 راخذ هذا الزيت ، وها أنا قد دهنت رقتىى فاضربنى بكل قرتك

## 

Li
حدث أن مروان بن محمد الأنوى استغان باليُموريبن لمقاومة الخراسانيين فى القرن الثامن بعد الميلاد ، واطلق لهم

 اسـمـهـا فبرونــيا جاءت من الثــام وترهبــت فى ذلــك الدير ، وكان لها ثلاث سنوات .
فأخرجوها من الديزُ وسبوها نَ وارادوا أن يقترعرا عليها فيما بينهم ، والبعض رأوا تقفيديها هدية للكليفية ، وبيئما مه يتناتشون
 يحبونه بكل تلبهم ، وألقت بذاتها بين يدى حاكمنها وعريسها ومخلصها ومنقف حياتها بأبن الفساد" , طالبة الخلاص والنجاة من الدنس


القديسة ڤيرينا واحدة من أشهر قديسنى الكتيبة الطيبية التى سجلتت أنصى صفخات التاريخ القبطى فى الاستشهاد والشهادة خارج البالد ، وكان لثيرينا إيمانها غير المتزعزع وأعمالها الصجيبة رنموذج حياتها الطويلة الملى، بأفعال المبة المسيحية ، وتركت آنارأ بعيدة المدى فى تبشير المنطقة التى كان سعانها على الأخص من
‘كانت ثيرينا الأبنة الوحيدة لعائلة طيبية بارزة ، وقد عُهد بها الى الاسقف شيرامون ليعمدها ويسلمهها الحقائق الإيمانية ، وبعد المشثهاد الاسقف ، رحلنت ثيرينا إلى مصر السفلى حيث كان
 دتلديانوس ( بن بينهم هذه الكتيبة الطيبية بقيادة القديس موريس

ففرح هو واستل سيفه وضرب عنقها بكل قوته ، ففيّي الحال انفصلت رأسها عن جسدها وتدحرجت على الأرض وسط بركة من الدماء انسكبت حتى تصفت لأخر قطرة ، فانضيـت لتكون بين خوارس الشهيدات القديسات اللاتى أنرن سشل النبوم اللامعة، والشموس المشرقة في ليل هذا العالم ، كتشع بنورها وعفانها وحفظ طهارتها فنتأدب نحن بسيرتها ونعطى الججد لله الذى لا يترك نفيبه بلا شاهد .

بركاة القصيلسة فبرونيا اشهيطة الكهة والبتولية



الآر ، وهناك مكثت لدى أحد أبناء طيبة اللاجئين فى هذه المنطقة، وتضت لياليها وأيامها صائمة مصلية ومسبحة للرب ألرب ، وتتلمذت على كتاب القديس كبريانوس عن الخلق الفاضل
 تسعى إليه ، وسرعان ما اعتزلت فی الـى حياة توحدية ، بنسـك رتقشــف ، فى مغــارة ضيقة جذا على جســدها لكى تخلص

وهناك عاشت على عمل يديها الذى اعتادت إمرأة عجوز مسيحية تقطن فى المنطقة الجاروة لمغارتها أن تبيعه لحسابها للألمان سكان تلك البقاع ، وبمعونة الله استطاعت ثيرينأ أن بجرى معجزات شفاء لكثيرين من كان بان بهم شياطين ، وأن ترد البعر لبعض العميان ، بما أدى إلى قبول عدد كبير من الألمان للإيمان ، وناعت شهرة هذه العذراء المكرمة جذأ فی كـى كل المنطقة حيث
 المنيخى المتسامى والطهارة الفاضلة . ثم قُض عليها لبضعة أليام ، جاء إليها خلالها لما القديس موريس ليعزيها ويشجعها لكى تُبت علي الإيمان بالمسيح ، ولكن سرعان

وتد كانت ـ وما زالت ـ الرباطات التقلِيدية الوثبـقة فى

 خروجه إلى البرية ، وهكذا فعلت النساء من أقارب جنود الكار الكتيبة
 مع فرق الجيئ بعض أعضاء أسرهم من النساء ،



 ومكثت فى ميلان عند رجل قديس اسمه هـكسيموس" لعدلة. سنوات ، وفى تلك الأثناء استقرت فرق وجنـود الكتيبة الطيبية
 آجون ، ثم على طـــول مجرى الراين إلى بون وكرلئلينيا . وتضت القديسة فيرينا أيامها متنقلة بين السجون ومواتع الاستشهاد ، ولاً سمعت عن استشهاد القديس بتقطر وأخوته الطيبيين ، عبرت الألب إلى آبون ، وتقدمت إلى مكان بجانبي.

القديسة كاترينة

إن قصة حياة هذه القديسة تثير الدهثة والعجب ، فما أتته هذه
 إنسان عادى ، إلا بقوة رب الجنود الكامنة فى كل كل الذين دعى

 التى لم تنفصل عن محبة المسيح ورجدت أن الموت ربح عظيم واشتهاء
رُكدت القديسة كاترين فى مدينة الاسكندرية من أسرة مصرية شريفة ، تعيش فى جو مسيحى مقدس ، وبالرغم منَ أنها عائلة ذات نسب ملوكى ، إلا أنها لم تكن تفتخر إلا بشرف نسبها للرب يسوع المسيح

لذا نشأت كاترين ختحقر مباهج العالم وفسادها ، ويتعلق قلبها بما هو اسمى واكمل ، ترضع لبن الإيمان العامل فى حضن أم

ما أمر القائد الرومانى الوثنى بإطلاة سراحها ، بعد أن قامت بشفائه من مرضه بمعجزة الهية .

وجرى على يدى فيرينا معجزات كئيرة ، حتى أنها هربت من هذا المكان ابتعاداً عن حب الشُهرة والجمد الباطل ، وخديمت المرضى وعالجت العميان والعرج ، وكرست حياتها لخدمة الفقراء ومساعدة البرص وتطبيبهم وتنظيفهم كل يوم ، ولكي ريكن عدو الخير أثار حسد زميلاتها الجدد اللاتى كن يوشين بها ، معتبرات أنها

مبددة ومبذرة .
 الأنفية ، وفى يوم رحيلها ظهرت لها والدة الإله وخدئت مسها ومنحتها البركة والفرح الأبدى .
وقد حُفظ جسد القديسة بمعصورة فى سرداب كنيسِ فى ذلك الموضع وصارت من المزارات العزيزة فى المنطقة ، ونسأ


 يدها اليمنى ابريقا من الماء إنارة إلى خدمات الخبة الململوءة غيرة

147

الاببراطرر مكسيميانوس باضطهاد المبيحيين ، الذين حولوا الحياة العابثة إلى حياة وقار ورداعة ، والقلوب الغليظة إلى تلوب وديعة ورخيمة ، والنفوس الزانية إلى نفوس عفيفة للرب . ارتاع المسيحيون من موجة الاضطهاد هذه ، ولكن كـاتربن

 على كل لسان فى ييوت المسيحيين فى الاسكنـديرية ، إذ اعادت الاني غيرة الآباء واحست أن شهادتها للرب لا تكتمل ولا تثبت إلا

وملأ الرب قلب كاتربن بغيرة أوفر ، فاعطت مثلاً عاليا للمسيحيين لكى لا يهابوا الموت متى دعاهم إلى ذلك واجب
الطاعة والشهادة لإيمان يسوع المسيح •

جُببت القديسة كاتربن أهلاً أن تفن أمام الامبراطرر من اجل

 خبر فتاة المسيحية ، واخذت العذارى المسيهيات يفتخرن بكاترين

تقية ، فما أعظم النساء عند المسبحيين ... ارضعتها حب الله وتكريس القلب وغذتها بسير البترلات والثهيدات اللواتى عشقن البتولية ، وعلمتها قراءة الكتاب المقدس والتألمل ، وكلما تقدمت فى عمرها كلما زادت فى يحبتها لله .
رقد رأت رئية للعذراء البترل مريم تنقدم نحوها حما حاملة على


 خاتما فى يمينها علامة الوثاق الإلهى السمارى الروحى . درست القديسة كاترين الفلسفة واللاهوت على يد علماء

 عن العجب والجد الباطل ، متحلية بالحياء المسيحى والفضائل المالكيك

ايفنت أن الإيمان بدون شهادة لا قيمة له ، فكانت تدانع عن |الإيمان رتثبته فى القلوب وتنشره بين الجمرع ، عندما قام

ثم ألقوها فى السجن لمدة 1 ا يوماً متالية ، عالها الرب وضمد
 وجدتها قد شُفيت وتتكلم بحكمة وسلطان عن السيد المسيح وعن ملكوت الله ، فآمنت زرجة الامبراطرر وتائد حرس السجّن ، ولكن كاتربن تنبأت لهما بأنهما سيعاينان عذابات وصنوف آلام كثيرة .
 الضخمة الممتلئة بالاسنان الحديدية ، لكن الله سندها فلم الم يضيبها سوء ، فمجد كثيرون الله وكان من ينهـ نوستان الن زوجة الامبراطرر التى اخذت تلومه من أجل هذه العجائب الباهرة وارصته أن يترك
شرره ويئمن بالمسيح فيخلص !!

فأمر الامبراطرر بعطع رأس زوجته وتائد الحرس ومئتين من الجند النين آمنوا لما شاهدوا وعاينوا .
ثم أمر الامبراطرر بقطع رأس كَآتربن ، وبينما هى فى ساحة
 منه أن يبدد ظلام الرننية ويشرق بنروه على العالم ، وطلبت أن يرحم الرب كل من طلب منها شفاعة وصلاة ، نم سجدت ،
زميلتهن ويباهرن بالإيمان .

 ان استولت كلمات القديسة كاترين على الماء القـلوب ، وتام

 لهم أن السماء يفتوحة لهم الآن .
ثم قالت كاترين للامبراطرر : لقد عزمت على أن أنقد حياتى التى

 عندما يلبسنى ثوب الاستشهاد النى هو فى نظرى أثمن من ثوب الأرجوان الملكى
فأمر الوالى بجلدها والذين رأوا جلدها بكرا هن التأثر ، إذ أن
 ويتكرم بإنارة تلوب المشاهـدين ، إنه كنز ثمين أن يُخصلوا على خلاصهم نغونهـم م


رواها القديس بالاديوس المورخ الآباثى الشهير
اتبعت هذه المرأة الأرملة منهج كمال النسـك ، وقدت إلى الـى


الإكليروس عطايا وبركات كلاً بحسب رتبته واحتياجاته .

ثم قامت بتعميذ ابتنها وارضتعها الإيمان الصريح ورضعتها فى

 نقارة العفة الكاملة ، وزيعت ثروتها وكانت تُقوم كل ليلة بعمل خبز التُقدمة وتخيزة بيُديها ، ، مدربة
 منتذها من الثهرة الطامشة والجثيعة التى ليـيو -

رطلبت من الجلادين أن. يكملوا عملهم فضربوا رأسها بالسيف


وتُصور القديسة كاتربن لابسة تاجا إبارة إلى نسبها الملوكى ومسكة بيدها فرع نخيل رمزآ لنصرتها ، وبكتاب رميار رمآ لعلمها ومعرنها ، وعجلة مستنة وسيفا إشارة إلى طريقة استشهادها .


رنضيتِ أيتها البازة كانديدا أن يكرن عريس أبتثك رجهالٍ لكى
 أيها الجسدى , لكى تقتنى الاعتاب السمارية ، وذمبيت لتلحقى
 الأمين النى يحفظ وديعة رجانكم ويمتحكم هبة الإيمان بأرباح




190
 الخـل ، أنا فى الأعياد فكانت تأكل الزيت والخضراوات الخات ، وهذا كان يكفيها ... لم تشتهى الأطمة المتُوعة لتصير نفسها شا شاكرة
 للأنشياء ، لذلا عزمت أن تكمل بقية أيام حياتها لا تصنع فيها أى
تدير لأجل الشهوات .

ابتعدت عن كل الملذات والأمر الزمنية ، منتظرة برجاء القيامة النصبيب الصالح الموعود بملء الفرح فى مقابل الشقاء ، حيث شركة الميراث التى أعدها الله للذين يجبونه .

لقد تدمت ابنتها تقدمة لتفتدى آثامها ، فصار تقديمِها ذيبها ابنتها امتيازآ لا ينفهل عنها ، سلمتها حكمتها ، حتى يشرق فيها المسيح ، متذكرة تول القديس بولس وإنا لانتا ختمنا
 القدوس وربتها بمثابرة واجتهاد كليا ينزع من قلبها الأختام ، وأتـ بها إلى بيت المسيح مع أخورتها العذارى كـجندية سلاحها الوحيد العفة ، يرلن ويسبحن بالتراتيل الروحية وتوت يومهن من العمل وشغل اليدين .

واكملت بناءها الروحى فى آتون مـحبة الفقر الاختيارى ،

 على الدوام فیّى الكنيسة وخدمت الله منتظرة الرجاء الآتى .
وعملت متشّبهة بالنحل فى نشياطه ودأبه واحتشيامه وعفته ،



الإلهية ولخدمة الرب ...

فلم جخمع لنفسِها فتط بل جمعت لأخواتها العذارى ، عالمة

 بعيدأ عن أشواك أجناد الشُر الروحية ، وأخذت أجنحة الران الروح
 النفس الأخير ، ولم تنس فعل التوزيع والذبائع الى بها يسر الله .
 يليق بجلاله


رواها القديس بالإديرس الملزخ الآباثى الشهير

 العدد ، يحفظن أنفسهن بلا دنس وينمين فى النعمة وفى الصلاة الدائمة والأصوام ، ريخدمن الرب باتضاع عظميم ، رببن هؤلاء إضاً كانت نساء وغظيمأت يتنسكن بقرة عظيمة ، ومن بين هؤلاء كانت ماجنا العفيفة ، ريقولْ بالاديوس ها لا أعرف إذا كان يجب أن أصغها أنها عذراء أر أرملة ، لأن أهها أرغمتها على ألى الزواج ، لكنها اعتادت أن تتصنع المعاذير والمرض لتحفظ بترليتها ، ألما ، ألما
 كل أملاكه ، فاستبدلت الأنبياءً الزممنية بالأبدياته ، وقدمت نفسها بالتمام إلى الله وكرست بقية حياتها كما سبق وكرست نفسها للأنياء الخاصة بالدهر الألتي ؛ وهكذا عانيت فى عفة دايمة وفى مخافة للرتب.

تنعكس منها صورة إلعفة وسمات الفضيلة الساطعة ، فتتعرف على ما الذى يجب أن تمارسه وتتمسك به . نأول ما يا يوقد جذوة التعلم هى عظمة المعلم!! ومن أعظم من أم الله؟ ومن أمجد من ألمّ التى التى اختارها الججد ذاته؟ ومن أطهر من التى حبلت ولم تعرف رجلاّ؟ إنها تستقبل طغمات الغذارى منذ لحظة تكريسهن البتولى لِققودهن فى نصر'ة عظيمة إلى حجال الملك والختن السمناوى ، منها تعلمت مارسيلينا كيف تكون نا ناسكة تليلة الأكل ، كثيرة
 تسلك بحكمة ، تتجنب المديج ، خيا باعتدال ، ختب الصمت ، تفيض بالصلاح
ويروى القديس أمبروسيوس عنها أنها كانت تصوم أياماً وليال متصلة مصحوبة بالدموع والصـلاة ، ونومها كان انـان أمام كتبها المقدسة، تلهج فى المزامير دائماً بع الصبالاة الربانية وقانون الإيمان كختم على قلبها ، تصلى بها سرا كالجندى الذى فى فیلحندق والمقاتل في موقعه لا ينسى أبداً قسهه وعهده بِل يردده على الدوام


تقدمت مارسيلينا (أخت القديس أمبروسيوس اسقف ميلان) للتكريس ونذر البتولية باعتراف صريح وعلنى أنما الجمرع فـى كنيسة القديس بطرس فى يوم منيلاد المخلص ...
فأى يوم أفضل من هذا اليوم اللى فيه تكرست مارسيلينا بثياب
 وليدها الإلهى رب المجد الكلمة المتجسد؟

لقد اشتهت مارسيلينا عرساً صالحا ، فجاءت الحشود لتشارك فى يوم عرسها هذا ويوم ميلاد عريسها ، الذى يلى يهبها سر البتولية
 مع يوم ميلاد الخلص ، انه علامة على حبها الخالص للمولود الإلهى

لقد صارت حياة العذراء مريم ميالا لمارميلينا وصارت لها مرآة

## التينسة هريم المصرية




 مهما تكن النظظرنى مُن الجل محبة ذالك الذلي أتيتّت تخذية فى - البرية ، انتظر شيخا متنكينا

ر واشنفق هنا والمطيفه على توسالاته ، وتوقف عنبـ جرف،



 بر كتك المقدسةه .



 وبالجملة نقد كانت مارسيلينا أخت القديس ألمبروسيوس

 وانتقلت على يد البابا أثناسيوس الكبير إلى الكنيسة الغربية .
راهتم بهذا الابجاه القديس امبروسيوس اسقف ميلان ، لا فى فـ الا إنيبارئيته فقط بل فى الاسقفيات الجماررة له وحتى فیى افريقيا ،



 والثالث : عن وصايا للعذارى فى مناسبة تكريس مارسيلينا .



وأكملت الناسكة ,لماذا ايها القديس أتيت إلى خحاطثة؟ لماذا



 ومن أجل جميع الخطاة ، وهذا هو واججك ، لانه لهذا قد وضعت عليك الأيدى، .
وحولت القديسة وجهها ناحية المبرق وبسطت يديها للصلادة للد الذى سامحها وسكب عليها كنوز مراحمه اللانهائية ، عندئذ طلب منها القس زوسيما أن تروى له تصة حياتها الجمملة بالمواهب الإلهية الفريدة ، لكى يعلن أعمال الله ...

واخذت القديسة مريم المصرية تسرد للقس زوسيما قصة حيانها وتوبتها طالبة منه الصلاة إلى الله لكى يكون رحيماً معها فى اليوم
الأخير ، فسَردُت قاثلة:

اإنى مصرية ، ولا صـأر كى أثنتا عششرة سنة ، كان الفجِرٍ
 نفسى وتلوثت أفكارى وسرت فى قلبى شهوات الفـي الفساد.... وعندطا

ادرك أن هذه المرأة لم تكن تستطيع أن تعرف إلا باستعلان ، فرّى

 برجاء ، نهل أنا تادرة على ان اعلمك شيياً نافعاً لكمالك؟



والاسرار المقدسة التى تمارسها دائمآ تخولك هذا الحقه .
رد عليها القديس إإى اقجر ايتها الأم المباركة أنك قد ارتكا جدآ فوق الأمور الأرضية ، وأن الله قد غمرك بـبواهبه العجيبة ،

 ههما علت ، بل بالأولى على اعلانات الله المعجزية ، لهذا فانى
ادعوك بأمسم الرب باركينى ، وصلى لأجليه .

فباركتـه قائلة المبـارك الله اللذى يتنازل وِيكــل خــاص
نفُوسناه .
فاجابها زوسيما هآمين" .

نرقفت مقهرة ومدحررة خازية ، وتفكرت فيـ عفانة سيرتى ، نأية شركة يمكن أن تكرن هناك بين إمرأة مفضصوحة زانية وضليبّ يسرع المـيح؟
رللوتت ذبت فيى دموعى باكية واخذت اقرّع صلدرى ، وبنتة






 اكرم صليب ابنك الوحيد ، وسأودع إلى الألبد الهالم وكل مسراتي رسأمضى الى حييما يقودنى يمين أمومتك" ،




 البتـبلمت لئهواتي المضطربة لانباع حرابى البئئة .

 من أجل تكريم الصليب المقدس ، وراودتنى فكرة ل>ترى هل

,لالم يكن لى ثمن السفر ، كان هدف رحلتى لا لا يزال هو
 .مستحية قليلة الحظ سوت يؤدون لها خدمة صالحة .
واذهلنى أن الأرض لم تنشق وتبتلعنى ، وان البحر احتمل
 الأثمـَة ، وهناكُ سقطت مع نفوس هالكة مثلى...
وعندما جاء يوم العيد ابجهت مع الجهوع المتّحركة نحو




التجارب التى اختبرتها كانت كثيرة جداً ، نقد قاتلت خلال سبع عشرة سنة الشهوات الرديئة والطبيعة غير المروضة ، كما ما مع وحرش حفيقية ، وجاهدت ضد الشهوات المنفلتَ للشيراب والخمر




 الخليعة والأنكار العاليمة تدامب نفسيى ، كـنت اسجدل إلى الأرضن
 حتى لا تتسرب التجربة إلى نفسى ، كانت العنذراء الشفئينة قائدة لحياتى إلى التوبة ، وخلال هذه السبع عشير: سنة حمثنى بصروة غ غير منظررة وتادتني يدآ بيد

 البرد القارص ، وحفظنى الرب رغم كل ثئى إلى هذا اليوم! وهذ. ضمانة لأبدية سميدة 1

أيقونة العذراء حيث استرجعت لى القديسة مريم شحلاص تلبى الفاسد ، فبـت نظرى علِيها وتلت لها ريا أهى الرحيمة ، لقد لجأت إليك لكى تعطينى برهانا ملموساً عن صلاحك ، إنكا لـك لم ترنضى الشفاءة من أجـل خاطئة شريرة ، فنـكراً لشفاعتــك المقبـولة ، ومجدآ لله الذى بطلباتك يقبل تأسفات الخطاة ! وأنا الشُقية الغير مستحقَة أريد يا أُى أن أونى نذورى نقودينى إلى


وللحال ردت العذراء مريم على طلبى ايا ابنتى ، اعبرى إلى الأردن ، وسوف ججدين موضهاً لتربتكا
نقلت لها ريا أمى من نضـلك لا تتركينى، ودعوت تائده
 الآن فى البرية فى العراء دون أى "نكان يحدد النظظر نور 'الله

منذ سبع وأربعين سنة تركت أروثّلــم ، وجئت إلى هن. البرارى والله الذى لا ينضب معينه فط اهتم بحيتاتى الباقية ، فالنذر الذى تطعته على نفسىى مـ يُكن متمباً تط لأكدملد ، ولكن
$r .1$

، ثم تناولت من القدسأت وصاحت بسرور والآن يا سيدى تطلق عبدتك بسلام لأن غينى قد ابصرتا خلاصكا :
وعندما عاذ ألراهب زوسيما فـى العام التالى رأى على الـى الـى الـى كتابة بحروف عميقة: 1 يا أنبا زوسيما ، كفنّن هذا الجسد الذى الـى
 أنا التى تنيتخت في ليلة آلام الرب ، بعدما تغذيت من جسسده

فأفاضت هذه القراءة قلب المسائح المقديسِ بالفرح ، عندما علم
 التى للقديتنة التائبة مريم المصرية ، وتعيد كنيستنا القبطية بعيد نياحة هذه البارة يوم ع 1 أُبريل ـ 7 برمودهـ ، .
بركا القكيللبة التائبة هريم الهصرية


Y. 4

واخيرياً اسدت توصيات هامة للقس زوسيما :
 وعن حياتى لأى أحد قبل أن أقذذ تقدمتى ، أى إلى المى الموت ؛



 بربى يسرع ، وأن توصى الأنبا يوحنا مدبرك ، ليس اليس الآن رلكي فيما بعد ، أن يسهر حسناً على القطيع المؤتمن على بـلى رعايته، لأن
 القادم فى الساعة التى إكل فيها المنبيع الفضح الأخير الـير مع تلاميذه
وصل كثيرآ من أجلى" .

وبالفسل حمل لها زوسيما القس الأنسرار الإلهية وذهب إليها


 رللوتت سجدت ورددت اعتراف الإيمان المسيتى والصلاة الربانية

بالمسيح ، وتأهلت لنعمة الاستشهاد بفقد حياتها الجسندية لتربح حياتها الروحية ،، وصارت معطرة بالمر وألبان لتفوح رائختها الزكية
 القوى الذى به غلبت قوى الشُر مجتمعة ، ليكمل فيها قول ,الرسول بولس بأن جميع الذين يعيشون بالتقوى فى المسيح يسوع
 سيـدتـها ، استعذبت الألم لتنال المد وتصير بـ قطيع الكاملين - المغبوطين السعداء الطرباويين


ru


كانت مطرونة التسالونيكية بتولا ، وكانت تعمل جارية عند
 المسيحى ، وتذهب خفية إلى أحدى الكنائس ، إلا أن سيدتها
 بشراسة بربرية وتتعب حياتها ، بينما كانت هى تزداد الماد تعلقآ بعبادة المسيح ، الأثر الذى جعل سيدتها بـها تأمر أحد خحا بامها الأشرار بأن


 إلى أن كرمها المسيحيون وبنوا كنيسة على اسمها ، ونقلت إليها
أعضاوها الطاهرة .

ففى الوقت الذى كانت فيه مطرونة عبدة ، وُجدت حرة

إمينليا واصبحت غير قادرة على النوم بسبب الحزن ، وهنا ظهرت فضضبلة وحكمة ماكرينا التى قابلت الحزن بالفكر الصحيح حافظة
 إياها من الحزن العميق لأنها قد دفعت نفسها للشججاعة بطريقتها وحكمتها الخاصة .

وتفرغت إميليا مع ابنتها ماكرينا فى حياتها النسكية ، ورصلت إلى تواضع ماكرينا وجعلت نفسها متساوية مع كل الراهبات ،
 وكذلك كانت تشترك فى كل الأمور الأخرى كواحدة منهن .

 ولم بجد فيهما أية رغبة للأمور البإظلة كألكرامة والجمد ، بل كل كانت

 . مصسوبتين بالقوات الملائكية .

عانتـا بسيرة روحانية ونمت فضيلتهما ايضاً وكانتا تتقدمان دوماً نحو الأفضل فی الصاناة ، فى الدموع ، فی الوداعة ، فی

## 

## 

7ek:

 لها الكثير من الثباب ، وقرر باسيليوس الوالد أن يزوجها الشباب ، لكن الموت قطع أمله فى ذلك .
وبقيت ماكرينا على عهدها لم تتزرج ، تشارك إميليا أمها وختمل معها الأعباء فى خدمة أخرتها ، بإرشادها وبتدبيرها الحسن فكانت ماكرينا مرشدة لأخوتها ، وتقربت من باسيليوس أخورها وبخحت فى اقناعه بترك فلسفات العالم وـجده ، والتمتع بالفسلفة الحقيقية الإلهية

ولا كانت المنبوطة ماكرينا قد حررت ذاتها من اهتمامات الدنيا ، لذا اقنعت والدتها بترك الارتباطات العادية ، لتسلك هى ايضاً سيرة العذارى والرامبات ، غبـينـمـا كانت الحـيا بنفكراتيوس شقيق ماكرينا قد مات ، فتحرك الحزن فى قلب الأم rir

اليمين ، والآخر عن اليسار ، وهتفت إلى الله قائلة وإليك يارب ، بئى ،

 الثمار لك بحسب الناموس ، إنها خاصتك ومقدمية لك ، فلانيأت تقديسك إذن رنعمتك على ابنتى الأولى هذه وعلى ولدى العاشر


 وبحماس ملتهب .

 وسندأ خفياً فى خلمدته وعمله الرعرى الاسقفى ، "لذا حزنت جهداً


الذى زارما بعد نياحة القفديس باسيليوس الكبير بتسعة شها بهر ، إذ أثناء رجوعه من مجمع بأنظاكية جال فِى خاطرة فكرة زيارته
لـاكرينا الخته التى لم يزرها من ثُماني سنوات .

النقارة ، نى السلام القلبى ، فى التألمل ، نى المعرة الإلهية ، فى
 لباسيليوس الكبير واغرينريري النيصى ورطرس اسقف سبـطية ... وتعبر ماكرينا أبا وألما ومعلماً ومؤدباً ورمرشدآ لبطرس أخروها ، إذ


 شئ
وأتخذ بطرس اسقف سنسطلة من اخته ماكرينا نموذجأ وميالا

 وسمع الناس بالاحسانات المادية التى كانت تقوم بها با ماكرينا

 بدت مدينة كيرة: لكثرة الجموع التى تواندت إلى المكان.



وأخذت تكلمه كلاماً عذباً عن النفس وتسأله أسئلة مفرحة ، وجاء أثناء حديثها ذكر أخروهم المتنيح القديس باسيليوس الكبير ، فحزن قلب اغريغوريوس وجچهم وجهه ، أما المغبوطة ماكرينا ، فقـد جعلت ذكري أخوها القديس فرصة للحديث عن عظم النفس

 واستضاءت نفسه ؛ حتي انه يقول هاني شنعرت باني بأقوالها واني خرجت من الطبيعة البشرية ودخلت إلى داخلى الي مياه السموات ، مقوداً بكلماتها ، وكما سمعنا عن أيوب البار أن
 ولم ينقطع فكره عن مشاهدة اللامنظور ومعاينة الإلهيات ، هـنـا

 فى معاينة السماريات دون أن يعيقه المرض" .
ومع أن الحديث بم يدم طويلاً بينهمـا إلا أن البارة ماكرينا أخذت تقص لاخيها اغريغوريوس النيصى احداث حياة أمهما المطبة إميليا وكيف انتقلت وماذا كانت صلواتها وكلماتها

وبينما هو منطلق لزيارتها رأى رئبة ، >وإذ بو مسمك بيديه بيقايا جواهر أجساد الشهداء وكان يخر جار منها عينيه قد بُهرتا لشدته ، ورأى هذه الرؤيا ثلاث مرات فـى الليلة ذاتها

وعندما وصل إلى دير البارة ماكرينا ، انتشر لدى الأخوات خبر


لم ير اغريغوريوس اخته ماكرنيا رئيستهن .

فذهب القديس إلى قلايتها ، فوجدها ممددة ليس علما على
 لكنها لم تستطع المبئ إليه لأنها كانت منهارة القوىى بسبب . الحمى
فسندها القديس اغريغوريوس النيصى بيديه ، وانهخها واخذ


 أمتكه وامسكت ماكرينا دموعها وحاولت أن تخفى حزنها .

البر الذى وهبه لى الرب الديان العادل وليس لى نقط بل لجميع الذين يحبون ظهرره ايضاًه .

وبعد ان استراح القديس اغريغوريوس قليلا" من عناء ومشاق

 والديهما ، سواء قبل ولادة اغريغوريوس او بعدها ، بهـدف تقد أقديم الشكر لله على كل شُى ، ،لا بأفتخار بشثهرة أو بصيت ، إنما بعظم محبة الله ورأفاته .
إذ أن اجداد والديهمـا قد سُلبوا كُل مُتلكاتهـم لاعترافهـم


 إلا أن بركة الله كانت لهم كثيرة حتم المـا أن الله أعطاهم بركات زمنية ومتلكات فاقت ككل تصور •
لكن البازة ماكرينا لم بحتفظ بأى شئ من متلكاتها بل بل اعطتها إلى أخيها بطرس كى يتدبرّها حسبٌ وصية الله ، وعانـت حياتها بالإيمان لدرجة أن يديها لم تتوقفا عن العمل ولم تمكا ولم تلمى

ورصيتها الأخيرة ، وتكلمت ايضاً القديسة ماكرينا معه عن النفس وعن الحياة فى الجسد من حيث وجودها الإنسانى وصيرورتها ماتُتة وفاسدة ، ومن أين دخل المّ الموت إلى العالم ، ركيف يرث الإنسان الحياة الدائمة ، وعن تدبير الله الخلا ولاصى للإنسان ، وكانت أقوالها مضيئة بنعمة الروح القدس والكان المام ينساب من فمها كما ينهمر الماء سن النهر . ويقوُل القديس اغريغريوس اسقف نيصص ان شُعورآ من الألم والضيق قد انتابه ، إذ بدا له أن الرؤيا التى رأها مسْبقاً قد بدأت
 بالحقيقة كمثل بقايا قديس تنّهيد
 بأن يكون عنده رجاء أنضل بشأنها لأنها شُعرت أنها اصبحت بحالة أفضل ... بينما كان تصدها أنها وصلت إلى نها وأنها مزمعة أن تتسلم الجائزة منتظرة الإكليل ، لذا روت النا فرحة فوزها وطلبت لنفسها الأنضل ، وهى ناظرة إلتى ،نكافأة الدعرة العلوية وكأنها تقول مع لسان العطر بولس إجاهلت الجها الحسن أكملت السعى حفظت الإيمان واخيراً وْع لى إكليل

واذ بها لم. تعد تنظر إلى اغريغوريوص بّل إلى العريس السمارى

 أأنت يارب قد حللت من أجلنا خحوف الموت وسحقت سلطانه ، أنت جعلت نهاية هذه الحيأة بدء الحياة الحقيقية السمارية ،أنت تريح أجسادنا بنومة النياح وايضاً تقيمنا

 جسدنا الفاسد والعديم الشكل بنعمة عدم الفساد ، أنـبا
 من أجلنا ، أنت سحقت رئرس التينين اللذى خدع الإنسان بالمعصية ، أنت نتحت لنا الطريت إلى الأبدية ، إذ سحفت
 الموت . أنت اعطيتنا رسم صليبك الغيى لنهزم به العدر
 صباى وحتى هذه الساعة الحاضرة ـ أنت خصصمبت لى الى ملاكاً نوارنياً لكى برشدني إلى مكان الراحة ، إلى أحضان

حاجات وضرورات حياتها من تقدمات واحسانات الناس ، ولم
 الأعمال التى تقوم بها وبار كها فأعطت ثمرآ كيرا
 أواليس الأريوسى ضد الأرثوذكسيين والاضطراب الحاصل فى
 معك ، وكيف أن كنائس الله تطلبك لمساعدتها واصلاحلاحها ، لماذا
 هذا العلو السانى ، لأنك لا تملك أية ترة للقيام بكل هذاله وكان اغريغوريوس يرغب أن يطول النهار كى لا لا تـتوتف

 رأها فى لحظاتها الأخيرة غير خائفة معلنة عشقها الإلهى الذى اخفته نى اعماق نفسها للمسيح عريسها غير المنظور ، وكم كانت راغبة في التحرر من رباطات الجسد كـى تصل بـلـي بسرعة إلى ربنا المثوق إليه والمثبتاق إلى خلاص كل أحد لتحد بـ ـ
وأخذت ماكرينا تطلب خروج روحها ناظرة إلى جمال عريسها

القديسة اكرينا الراقدة ، وكن يبكين قائلات ولقد أنطفأ سرأج

 وانحجبت شافية المرضى . فى أيامك يا معلمتنا المباركة كار كان الليل يظهر نهارآ لانه يستنير بحياتك الطاهرة ، أنا الآن فإن النهار اضخح ليلاء .
لقد انتحبت هؤلاء الراهبات عى أمهن التى ربتهن على
العذرارية غير الفاسدة .

ورقف القديس اغريغوريوس وقال للعذارى المنتحبات: رانظرن إلى المعلمة ، وتذكرن توصياتها التى بها تعلمتن ألما حفظن النظام واللياقة والترتيب فى كل الأمور ، ، فإن تلك النفس
 الله ، ولهذا فلنحول الآن نحيبنا ودموعنا إلى ترنيمة خاشيعةا . وتشارر العذارى مح القديس الغريغنويوس حول تكفين البارة

 هذه كانت زينتها فى حياتها فلتكن الآن لباسها فى رقادها ، كا كـا

الآباء القديسين . أنت وضعت لى سِّفآ نارياً هناك فیى الفردوس ، حيث هجعلت اللص الذى صلب رحمتك اذكرنى أنا ايضاً فى ملكوتك ، فإنى قد صلُبت معك . مسمرة جسدى ولحمى بخرفك ورفك ورهبة أحكامك .
 وألا يعترضنى الشيطان المفسد النفوسَ فى طريقى ... واصفح عن خطايا الجهل والفعل والفكر ، أنك تعرف ضعف ونقص البشر . أنت وحدك غانر الخطايا ، فاغغر واصفح كى أمشل أمامك ، عندما أنقض هذا الجسد ، وكى ألى أقف أُمام عرشك الإلهي دون أى مرض فی نفسىى . ولتتقبل يداك نفسى نقية وبلا عيب كالبخر المتصاعد أمامكه . وكانت هذه الصالاة الوداعية الخافته على مرأى ومسمع من
 علامة الصليب على عينيها وفمها وقلبها ، وبقيت تصلى فیى الـى سكون ، إلى أن انطلقت من سجن الجسد . وعندئذ وتف أخونها اسقف نيصص ليأخذ بركتها ، أنما العذارى فوتفن فى حزن شديد ودموع كثيرة أمام رئيستهن ومعلمتهن

ربحت نفسها وربحت باسيليوس الكبير ليهجز أمجاد العالم وأرشدت القديس بطرس السقف سبسطية أخالها الأصغغر ، وساندت اغريغوريوس النيصى ، وعلمـتـت عذارى زمانها ولا زالت سيرتها المباركة سبب بركة لكثيرين ، ولكل من يريد أن يتعلم...


rro

أنها لم يختفظ بما يمكن أن يكون لمثل هذه الساعة أى دفنها
 راقدة لابسة لكل ما تملك ، هذا هو لبا لباسها ، وهنا ، وها هو غطاؤها ، هذا هو غناها ، هذه هى ثروتها ، لا تملك شيئاً آخر غير ها نا نراه

 تترك شيئاً البتة على الأرض، .

أتى إلى المكان عذارى كثيرات حتى أن الساحة لم تعد تسع
 إلا أن الدموع والنحيب أحدث ضار الانجة ... وبعد صلوات التجنيز دنها القديس اغريغريوس النيصى مع والديها

وصارت كتابة القديس اغريغوريوس اسقف نيهص شقيقها لسيرتها ، الوئيقة الشاملة لوصف حياة هذه البارة المطوبة . . تلك هى السيرة العطرة التى للمغبوطة ماكرينا صاحبة الأحقاء الممنطقة والسرج الموقدة والاعمال الصالحة والزيت الثممين وشهادة الضنمير الحسن والسهر المرحى ، فانضـمت لصـفوف العذارى المستعدات والحكيمات بمصباحها المتأَجِج بالمعرفة والمشتعل بالمبة ryg

لا يهلك ، حتى ان القديس المبروسيوس السقف ميلان مالل لها

 واحد.

ربعد بمعودية ابنها فارتت الحياة وانطلقت إلى المسيح الذى أحبته وخدمته، ،انطلقت وهى تصلى وتتشفع بالعذراء الطامرة وبالقديسين ، بعد ان اعتنت بالجميع كأم ، وخدمت الجميع كأنة.. ولها من العمر 1 ه سنة..


rry

## القديسـة هونيكا


 أغسطينوس ، واغطاما الله نسمة الدموع حتى الثتهرت بين قديسى الما الكنيسة بهذة الفضيلة ، وكانت تزرر المرضى وتخدم الفقراء وتعزى الارامل وتقوى تلوب الزوجات المتزورجات بأزواج ألشرار والامهات اللاثى لهن اولاداً شباردين.

كانت مونيكا النقية تيظ إينها وتكلمه وصورّها كان صدي صوت الله ،كانت تلح عليم بشدة ليعتزل الفجور ، الما هو فلم

 حتى بللت مدامهها وجه الارض ؛، ونمعت تركض وراءه رهو الإين الضال

أخذت تبكى عليه وتصلى لاجله ، بدمرع المينة ودائمة كى YYT

بركة الآباء ، وهناك قابلت القديسين بامبوا (بموا) وأرسانيوس
 وديسقورس أسقف هرموبوليس (دمنهرر) Hermopolis ، وبقيت

الصشراء القديسبن وأخذت بركتهم .

ريُقال أن ميلانيا انحدرت إلى ججل شُيهيت ، وانها هى التى إلى


 وِيقال ايضاً أنها حضرت نياحة الأب بامو ، وأنها قامت بتكفينه فيا

الخوص على سبيل البركة لازمتها حتى تنيحت .

وحدث لنا اقتحم والى مصر برية الآباء ونفى مجموعة من الير الآباء
 الجديدة ، أن المباركة ميلانيا لحقت بهـم وكا وكانت تحندمهـم مر. مالها الخاص ، وعندما صار من الصعب ألما أن يصل إليهم الخد


## 

كانت ميلانيا المرأة القديسة المستحقة لكل البركات ، من
 فى روما ، وكان والدها مارسيلينوس يشغل مركا كآ عظيماً ، إذ إنه كان قنصلا ، زوجها بأحد الرجال الأفاضل الذان الذين يعملون فـى

 حبها للدسيح ، لأنه لم يكن من المُمكن أن أن يسمح لها لها بصنع ارادتها ، ولو لم تفعل ذلك لكانت أُرقفت عن سعيها المبارك هذا ، لأنها عاشت فى زمان حكم فالنس (r الr (rVA-r)
وبعد أن رتبت أمور ابنها الوحيد ، جمعت كـر كل ودائعها وأموالها ، وأبحرت مسرعة نحو الاسكندرية مي نساء فضليات ،

وهناك باعت متلكاتها وإستـلـت ودالعُها بعملات ذهبية . ثم مضت الىى جبل نتُريا (جنوب غرب الاسكندرية) لنوال

بلا مانع ، وطلب منها أن تصفح عنه مصدرا أوامره بالتصريح لهـ. - بزيارتهم بالا عائق

وبعد عردة آباء برية هصر القديمين من المنفى ، شيدت القُديسا ميلانيا ديراً فى أوششليمر للعذارى وسكنت هناك لمدة YV عاء مدبرة ورئيسة لخمسين من العذارى .
وبالقرب منها كان يقيم القديس روفينوس الذي من أكويلا إيطاليا ، الذى كان يناظرها فیى أسلوب حياته فاستحت أن يكون كاهناً ... وفى هذه الأعوام السبعة والعشرين ؛ استقبر ألوا روفينوس وميلانيا القادمين إلى أوششليم وانمتضافوهما ولا الحاصة ، مع الانفاق على سكان الأديرة والعذارى وكل بن من يأتى إليهما ، يستضيفان ويخدمان الأساقفة والمتوحلدين والعذارى وزائرى أورئليم إيفاء لنذورهم .
وقد عالج روفينوس وميلانيا الإنشيقاق البولسى Paulist الذي أضل نحو • . ع راهباً ، وصاروا جميعهم هراطقة يحاربون الروت
 المقدسة ، وكانا يثقفان الزائرين وبالأخحص جماعات الرهبان
rris

ترتدى ثوب أحد نحمهـا وخـمل إليهـم الحتياجاتهم فى أوقات
متأنخرة من الليل
وما إن علم حاكم فلسطين بأن ميلانيًا ترتدى زى عبد وتذهب
 أنها إمرأة حرة وشريفة (ولا يسمح له بوضعها فى السجن بمقتضىى
. القانون الرومانى)
فأرسلت إليه رسالة تعلمه فيها عن نسبها ومكانتها ومركز زوجها وبأنها عروس وخادمة للمسيح ، وأن ملابستها الرثة ومظهرها الفقير قد اختارته بإرادتها ، وحذرته بن أن يتخذ معها أى إِراء يجهل عقوبته وأوضحت له شخصيتها حتى لا يتصرف تصرفآ لا لا يقره القانون ، وقالت له إن الإنسان عليه أن يستعمل الحكمة مع الأنشخاص عديمسى الاحساس (أى أن الإنسان عليه أن يعلن شخصيته زيظهر حقوقه عند الضـرورة: كـما فعل معلaنا بولا بولس

الرسول فی أ (ro: Y (
فلما أدرك الوالى حرج موقفه ، اعتذر لها وتدم لها ما يناسبها من الاحترام وأمر بأن يسمع لها لكى تُرافق القديسين آباء البرية
r.
 المنفعة ولتعطى الطُغام والمالل والحب العملى ، ولتشارك المرضى

والمتألمين والمنفيّين ر
قبلت الجــوع والعطش "العرى من أجل طعـام وماء وكساء البر ، فتتخفى ليلاً كعبدة وهى سليلة الشُرفاء ، وتذهُب لزيارة الققديسين المنفيين وهي أرملة خعيفة غريِية ، لكنها تطلعت إلى الـي شبع وسرور ومشتهيات الأبرار المكتوب عنها نى مواعيل الله . الصادةة

وبعد هذه الأعمال الطوبارية ، بلغت عامها الستين ، وذها وريت
 حفيدتها ميلانيا الصغيرة بعدم التمسك بـك بحجبة العالم وبالاحتراس من المجد الفارغ ، وبالسعى فى طريق إنكار الذات والجهاد ، وبعدم الاتكال علي الميراث المادى ومقتنيات الآباء لكلا يفاجئها يوم

ويحدئنا القديس بالاديوس فى تاريخه اللوسياكى من خلا خلا معرفته الشُخصية بها ، فيروى انه كان مسافراً معها ومع سيلمانيا

وسـاعدا الأكليروس فى المدينـة وأطعـــا كل الغـلم الغبـاء والمتــاجين هنـاك ، ولم يكونا قط حمر ععرة لأى أحد .
أنا عن المقتنيات التى بجردت منها ميلانيا ، والأموال التى

 القادمين من الشُرق أو الغرب أو من الشمال ألو الجنا
لم تسلم نفسها للحزن واليأس كما تفعل بعض الأرامل ، بل صار غنى حبها للمسيح سبباً لتكون سنداً وملجأ للضنعفاء الألاء
 عمرها تعطى من مقتنياتها للكنائس وبيوت العذارى ، وللغرباء
.
كم تفصلها محبتها لابنها الوحيد عن محبتها للمسيح ، وبصلواتها سار ابنها فى طريق الكمـال المبييحى ، ونال مراتيب
 إلى مصر من أجل التجول والسياحة ، لكنها جاءت إلىاء إلى برارى مصر وجبالها تبحث عن موطن جهاد الآباء حيث دموعهم
rry
 ليسلك فى سيرة الرهبان ، إذ عبدل ما مرض لفترة طويلة اسْمـرت
 يُشفى من مرضه ، فتأثر بها جداً وانطلت إلى البرية (نتريا) استجابة
 رنجن نعطيها الطوبى من أجل احتمالها الثرمل ، ومن أجل
 أجل نسلها الصالح فى ميلانيا الصغيرة ، ومن أجل دفاعها ونها عن الإيمان ربحها للهراطفة ، ومن أجل عطاياها التى طبعت بها باريا مثلا حياً على جبين الثاريخ فى خدمة المبة الكثيرة .
المسبح الرب في رحمته يهبنا بصلواتها أن نَعمل قورة كما عملت ، كى نراها الم جميع القديسين الذين يحبونه ، ومعها
 - ${ }^{1010}$

وجوفينيانوس (الذى صار اسقفا فيما بعد) ، وفى الطريت أختذهم حرارة شديدة فى قيظ النهار ، وعندما رصلوا إلى بيلوزيم (الفرما)، كى يستريحوا هناك ، وجد جوفينيانوس مكاناً الينتسل فيه ، فنسل يديه وقدميه بقليل من الماء كى يستعيد نشاطه ، وبعد أن اغتـسل



 أعضاءك ؟ صدقتى يا ابنى ، إن لكى اعواماً كثيرة لم تمس الميان. أكثر من أطراف أصابع يدى ، ولم أغسل تط تدمى أو وجهى ، ولم أخططبع تط على سريره .
ويروى بالاديوس أنها كانت شخرفة بالمعرنة ، حتى أنها حرلت الليل إلى نهار بقراءتها فى أقوال وكلمات مشانير الما الآباء ، مئل كتب القديس اغريغرويوس وأعمال بيريوس Pierius (أحد مديرى مدرسة الاسكندرية) وباسيليوس الكبير ، وايضاً لآباء كثيرين ، تفرأ رتأمل فى أقرالهم بنهـ م
وما هو جديٌر بالذكر أن القديسة ميلانيا كانت مرشدة للقديس

[^0]
 الأراضى التى تمتّلكها وزعت أثمانها .
أما عن أسلوب معيشتها ، فكانت تأكّل مرة واحدة فى اليوم ،


مواهب النبوة .

 ويجاهد فى طريق الفضيلة .

- بركا


هى حفيدة القديسة ميلانينا الكبيرة الذأعة الصيت ، التـى أعطاها المؤرحَرن الكرامة والطوبى ، وبالرغم مُن ألْ ميلانيا الصنغيرة كانت حديثة السن ورغم أنها كانت مناة صغغيرة ، إلا أنها كانث ناضصجة وكبيرة فى مثخانة الله .
 لكّرجة أنها قالثت لزوجها بينيانور Pinianus إذا كنـت تريد أن

 تترك لى إلا جسدى ، لأنى بذلّلك سوف انتّطيع أن المبع رغبتى الما وامتياقاتى نحو الإلهيات ، وسأَّير وارثة لثلك المرأة المباركة التى المى تسميت باسمها (ميلانيا الكبيرة)ه •

وعت أموالها على الأديرة فى بلاد الشرق والغرب وعلى بيوت

عين المراجم الغير متناهية التى جعلتها إناء للكرامة والمد _ كـدا يقول القديس اغريغوريوس النزينزى ـ فكانت تلجأ على الفور إلى الأسلحة الروحية القادرة بمعونة الله على هدم حصـون الشـر الروحية ، من صلوات مستمرة وسهر وأصوام بـواظبة ولـي رطلب شفاعة ملكة العذارى السيدة البتول مريم العذراء ، وفوق الكل نقد ختصنت بعلامة الصـليب المقـد ، وترشـمه ايضـاً فـى سائر الانجاهات ، وفى وتونها للصلاة ، كانت ترفع يديها على شككل صليب ، حتى صارت فى حذ ذاتها صليب ، وهكذا استطاعت بعلامة الصليب الميى أن تقهر كل حيل الشياطين ، وتستمد معونة روحية متجددة ليخزى بها كل المعاندين .

استدعى الســاحر الشيــاطين ، وسـألهم عن عجزهم أمــم القديسسة ، فأجابوه قائلين: إإن هذه الفتاة تتسلح بعلامة الصليب التى خرك كنا وتبطل قوتنا ونعجز أمامها ولا نسطيع أن نصنع معها شيئآه.

فاخترع اللـاحر حيلة ، بأن أرسل أحد الشيناطين إلى الشـاب الونني على أعتبار انه يوستينا قاثلاً له : اهوذا يوستينا قادمة إليكه

## القديسة يوستينا

وُلدت القديسة يوستينا فى مدينة أنطاكية ، وكانت فتاة صهاة تصلى كل حين ولا تمل كرصية الرب ، حتى انها عندما كانت ترفع يديها إلى السبماء كانت بجسم بذلك صليبا حياً خد قوات الشر

وبالرغم من أنها كانت من أصل وثنى ، إلا أن إيمانها بالمسيح جعلها فى حضرة الله كل حين ، نموذجاً حياً للحياة النقية والقوة بالله والكرازة بالقدوة والسلوك .
 قلبها نذر العفة والبتولية ، لذا الخه هذا الشاب إلى الـى كبريانوس الساحر الذى اشتهر بعلمه الوثنى ومهارته فى السحر التى لم يضاميه فيها أحد

فنرع كبريانوس الساحر يُستخدم أدق فنون سحره ، لجذب يوستينا وإيقاعها فى حب ذلك الشياب ، إلا أن يوستينا ساندتها

بالأظافر الحديدية "، ثم بسجنـهما فى شُجن كل منهما على حدة. ثم طرحهـما فى إناء نحاس كملوء زفتاً وشحماً مغلياً ، ولم ينلهما أى أذى ، فأمر على الفور بقطع رأسيهما ، ونالا إكليل الشهادة سنة ع •r

توت
لقد قدمت يوستينا نموذجأ لِّحياة والحق والخلاص والبذل ، ليس على مستوى المعرفة الذهنية فتط بل فى بذل الكيان والقدوة وحفظ القلب ، نصارتّ بن طراز الملائكة وصار اسمهها أعظم كرازة ، اسم يوستينا مرعب للسّيطان ، أسم يوستينا يسحق قوى

الشثر ؛ لا بقوة شخصية منها بل بنعمة وقوة رب الجنود .
إن الذين انختبروا توة علامة المصليب امستطاعوا أن يسلدوا أُفواه الإبود وأن يطفئوا قِوة النار وأن يتسلطوا على أعدائهم وأن يشفوا كل مرضِ ، إنها فاعلية الصليبي وبركته للذين عاشيوا مصلوبين للمسيج يسوع ، شركاء فى الألم ليكونوا شركاء في المجد ايضاً .


そ\&

وعندها حرخ الشاب باسمها ، فإذ به يجد نفسه فى الحال أمام عمود دخان ، عبأ الجو برائحة نتنة جداً ، فادرك على الفور أنها حيلة من أبليس ع

لذلك هيأت عناية الله صنارة لتوبة كبريانوس الساحر ، فأتى ليكون موعوظاً ريتهئ لنوال نعمة المعمودية المقدسة ، وعندئذ ذهب وباع أملاكه ورزع ثمنها وحرق كتب السحر بتوبة علنية ، ركما كان سبياً فى عثرة الكثيرين بأفغاله العتيقة ، هكذا كان

سبب توبة للجميع
ولا وصل الخبر الملى يوستينة ، مجدت اسـم الله ، وفرحت بإيمان كبريانوس وبإيمان الشياب الوثنى الذى هام بها ، وقامت بقص شُعرها علامة الثنذر الكامل لله ، متصدقة بمالها ، بعد أن باع أبواها بيتهم ومدماه للرب •
ويذكر التاريخ أن دقلديانوس احضر القديسة يوستينا التى كانبت وقتءذ فى دمشُق بالشُام ، تعيش بح عدة عذارى فى حياة نسك ، , واحضر معها كبريانوس الساحر اللذى آمن بواسطتها ، وأمر أن تُضرب يوستينا بأعصابٌ البقر الوحشية ويمشط جـسد كبريانوس

Yq.

المصادر والمر/جع
(1) المرأة فى الكنيسة والجُتمع فى الشـرق الأوسط - ديسـمبر
. إصدار مجلس كنائس الشرق الأوسط - 19VV


المرأة ـ متجلس كنائس الشرق الأوسط الم
r ( اعداد مجلة الكرازة : صفحة المراة ـ مقال مشاهير النساء فى
الكِتاب المقّدِ وفى التاريخ :
المسنة التاسعة. ـ العدد :الرابع


. السنة التاسعة _ العدد الخامسن والأربعون
₹ ) اعداد مجلة الكرازة : صفrحة من أحداث التاريخ :
اللنية الثانية عشر - اللدد الثالث عشر
. الشنّة الثانية عشر ـ اللذد الخامس والعشرون
0) فردوس الأطهار ـ القمصص أنسطاسى الصموئيلى . riv

المملوء مجـداً وتصسكت بالملكوت اللّى يغير وجـبه هذا العالمر الفاسد ، واطاعت تدبير الله فى حياتها فلم تقوى عليها توى الشر ركل أعمال السحر ، وكانت مبب توبة وتغيير وإيمآن كبريانوس - الساحر والشاب الوثنى

يليق بجميع المسيحيين أن يرفضوا السطحية والفراغ ويلتفتوا إلى بنيان حياتهم الداخلية على قياس قامة ملء المسيح ، " ويكونوا كيوستينا حاضرين لأنفسهم ولألخرين حولهم حضورآ بصلياً وديعاً طاهرأ ، يخخمر العجين كله... والاصالة فى الثبات واليقظة كفيلة بالتغلب على مقارمة العالم بخلاعدة وسحره ، فيتمسجد اسم الله وهذه هى شهادتنا وكرازتنا اليوم.
 - تـكون هـهنا أهئن

ray


$$
\begin{aligned}
& \text { 7) باقة عطرة من سير الأبرار والقديسين ـ المتنيح الأنبا يوانس } \\
& \text { أسقف الغربية . } \\
& \text { تاريخ الكنيسة القبطية ـ الشُماس منسى يوحنا (V } \\
& \text { ( ) باقة قديسات ـ بيت التكريس لخذمة الكُرازة . } \\
& \text { 9) } \\
& \text { • (1) تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصرى - ترجمة القـبص } \\
& \text { م مرقس داود }
\end{aligned}
$$

11) E.A. Wallis Budge, The Paradise of The Holy Fathers.
12) Benedicta Ward, Harlots of The Desert .
13) W, Frend, Saints and Sinners in The Early Church.
14) Evà C. Topping, Holy Mothers of Orthodox: Women an The Church.
15) Eva C. Topping. Saints and Sisterhood.
16) Cross, The Oxford Dictionary Of The Christian Church .
17) The Coptic Encyclopedia .
18) Butler, Lives of The Saints .

|  | ! |
| :---: | :---: |
|  | أنا |
| \|rฯ | II 1 |
| 1r9....anavana | 10 ا 10 |
| 1 ¢0 | M الشماسة\| |
|  | V\& ....-*) |
|  | VA ....-*) |
|  | 17 إبارية $1 .{ }^{1}$ |
|  |  |
| $\qquad$ عذدراء أخفت أثناسيوس | 90 با..........................................................................\| |
| عذراء أخفت أرويجين ........................................................ | بوتاكينا ......... |
|  | 1 ب ${ }_{1}$ |
| IVV ........................................................... |  |
|  | $111 . ..]^{*}$ |
| rich | そ¢ฯ |




[^0]:    ruz

