## ذكرى

## آلامـه المقدسـة



## قصة الحب العجيب

رؤِية أبانيةَ


عندمـــا نـظرت الوالـدة الحـــمل والراعى مـــخـلص العـــالم على
الصـليب معلقًُ. قـالت وهـي بـاكـية: "أمـا العـالهم فيـبرح لـقبولـه الخلاص، وأمـا أحـشـائـي فتلتـهـب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صـابر عليـه مـن أجـل الـكـل يـا ابنـي وإلهـي".

## دار الكتناب المسينيحي <br>  <br>  <br> الككبة: ا الشارع.ليبون

www.darelketab.com.eg
E. mail: dar@scc.com.eg

# $\$$ <br> إيارشية أيرلندا، إسكتلندا <br> و شمال شرق إبنلترا، وتوابعها <br> كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة <br> دبلن - أيرلندا 

ذكرى

## آلامـه المقلدسـة

## قصـة الحب العجـيب

رؤبةبآبئنة

تاليف
القس أثناسيوس فهمهى چرورج


قداسة البابا المعـظم الألبا شنوده الثالث
بابا الاسكندرية ويطريرك الكرازه المرقسية
ichthos@indigo.ie
البريد الإلكترونى:

Rev. Fr. Athanasius George
العنوان البريدى: Church of St Mary \& St Demiana, 4/5 The Pines, Herbert Road,

Bray, Co. Wicklow,
Republic of Ireland

حقـوق الطبع مـحفوظة للمـؤلف

$$
\begin{aligned}
& \text { اسم الكتاب : ذكرى آلامه المقدسة (رئية آبائية) } \\
& \text { المؤلف : القس أثناسيوس فهمى جون } \\
& \text { الناشر : دار الكتاب المسيحى - •r ش شبرا - القاهرة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رقم الإيداع : Y.../ }
\end{aligned}
$$



نيانة الأنبا انطوونـى
اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرز انجلترا

يتضـن هذا الكتـاب تأمـلات روحية ولاهوتيـة وطقسية من أجل فهـم أفضل
لأسبوع آلام الرب المقدسة، وهى فى جملتها رحلة شركة مع المسيح المصلوب هن
أججل خلاصنا وشفاء طبيعتنا.
يسرنى أن أقدمه إلى أبناء كنيستى الذين أنا مدين لهم بالحب والتشجيع، أقدمه
لكل من يشتـاق إلى أن يعيش خحبرة اللبصخة المقدسة التى لمخلصنا الصالح، للىى
يكملها لنا المسيح إلهنا ويباركنا بكل بر كة روحية ويرينا فرح قيامته سنين كثيرة.
والتأملات التى نقدمها فى هذا الكتاب هى تأملات آبائية تعكس روحانية وفكر
آباء الكنيسة الأولى، إلا أنتى حرصت على تقديمها فیى صـورة مبسطة أكثر منها
دراسية لنتذوت لذة الحوار والجلوس عند صليب المخلص.
إننى أضع هنا الكتاب عند أقدام المسيح المصلوب الذى أحبنا وفدانا، ليجعله سبب بركة لكل من يقرأ ويعمل، ذاكرأ على الدوام محبته وإحساناته وخلا الما الثمين ونعمته التى تفاضلت جداً .
ولا يفوتنى أن أشكر محبة وتشجيع أبينا نيافة الأنبا أنتونى أسقفنا الخبوب، وكذا


 وشريكه فى الخدمة الرسولية نيافة الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا وإسكتلندا وشمال

شرق إبخلترا وتوابعها.
وإلهنا المبـارك الذى صلب عنا ودعـانا لمجـده الأبدى فى المسـيح يسـوع يحـغ كنيسته وسعبه، ويحفظنا جمميعاً فى إيمانه بلا لوم ولا عثرة لحين ظهوروه لـ الما المد

والبركة والعزة إلى الأبد، عمانوئيل إلهنا وملكنا.
القس أثناسيوس فهمى جّرج
تذكار أسبوع الآلام المقدسة
دبلن - ايرلندا
Dublin -Ireland

بخطوة فى الأناجيل الأربعة ونبوات العهد القديم، لذا تضع الكنيسة فى كل ساعة
 والأناجيل والطروحات والعظات والطلبات المناسبة وتسبحة اللصخة. هذا وتأتى نصول
 كن حياة الرب على الأرض، ويسير هذا الترتيب على محور واحد ونظا ونام واحد فـد فـى كل ساعة من الساعات.
وتوقد سُموع ثلاثة يُقال أن الأولى تشير إلى النبوات والثانية إلى الإبجيل والثا والثالثة


 تى1: (1).
وتطلت الكنيسة على أربعاء البصخة اسم أربعاء أيوب، وربما ترجع تسميته بـ



 با
 بجاربه وآلامه ونصرته.
ركــلك تطلق الكنيـســة على يوم
الخميس الكبير اسم خميس العهد لأن مـخلصنا أعطانا فيـه عهـداً جـديدآ، إذ منحنا جسـده عربوناً أبدياً (ادمى الذى
 هالأول الليوم ايضاً الجخميدس العهد لأنه اليوم
أيوب البـار

أسبوع الآلام
فـى طـقـوس الـكـنـيســة

## من أجـل فهـم أفضل لأسبوع البصـخـة

أسبوع الآلام هو (أسبوع البصخة، أى أسبوع العبور، تلك الآلام التى نعييشها فى رحلة هذا الأسبوع مع الكنيسة ليكون لا أسبوع آلام عقيمة بل آلآم عبام الآليور وآلام

 لأنه أسبوع الدخول فى شركة آلام المسيح ومن هنا جاءت تسميته بالأسبوع المقدس Holy Week وفى هذا الاسبوع تتشح أعمدة الكنيبسة بالسواد والأيقونات ايضاً تُجلل بالسواء المواد

 الفصحية إبارة إلى حزن التلاميذ حين أنبأهم يسوع بموته إذ (اابتدأوا يحزنونها (19:18)



 حيثما أبعدوه لتكبرن محلتنا معه حيثما كان، لأنه كان خان خارج المُلة لئلة ليدخلنا إليها آخذاً آملتبنا لكأخذ نحن محلته.
وترَكز"الصُّراءات فى هذا الاسبوع على أحداث الآلام متتبعين المسيح فيه خطرة

## أسبوع الدهوع





 إلى التوبة والرجوع للتمتع بالخلاص العبيب.

## تسبحة البصخة (لك القوة والمجد......)


 يسبحون الحى إلى أبد الأبدين. وتعتبر هذه التسبحة إلعا





 لأجلها، ربهذا تعلن اعترانها بأن الذى نعيش تذكار آلابه هو حى إلى الأبد. ولأن

 فى الجسد، لذا نسبحه فی توته لأنه وتنا وفى مجله لأنه مجدنا الأبدى وفى بركته لأنه باركنا وفى عزته لأنه عز شُبه إلى الأبد.

 وفى مقطعها الثانى نقول: ا (.... يا ربى يسـوع المسيح يخلصى الصالحه بصيغة

تمارس الكنيسة صوم يوثى الأربعاء والجمعة من كل أسبوع على مدار السنة
 الجمعة تذكار صلبه وعمل الفداء العجيب، ولكن لا يُصاها فى أيام الخماسين

تسمى الكنيسة يوم السبت بـ (اسبت الفرح، لأنه يوم فرح رتهلب لنفوس المفدين وللأبرار الذين رقدوا على رجاء الحياة الأبية، والذين ذهب إليهم المسيح


 (أثى : : 1) وخرجت من الحسس كل نفوس الأسورين من بيت السجبن والجالسين

ولا تُصلى صلوات الأجيية فى أسبوع البصخة ويُستعاض عنها بتسبحة البصخة

 اللزامير فى مذا الانبوع يكتفية نقط بما يتعلت بالآلام الفصحية.

 الخميس الكبير فالكنيسة تصلى القداس الإلهى تذكارآ التأسيس السر والذى أعطانا


 ألما إقامة القداس يوم الخميس نهى لأن الرب قدم فيه جسده ودهـ الأقدسين عربوناً للمجد الأبدى.

منعت الكنيسة القبلة بداية من عشية الأربعاء إحتجاجاجاً على تبلة يهوذا الخائنة للرب، ريستمر هذا الأمر حتى يوم السبت، حتي لا تكرون القبلة غاشية، بل إن

 المسِح فى مساء يوم الأربعاء، لذلك بحسب تقليد كنيستنا القديم بُنعت القبلة فى ذلك اليوم.

## الجنازات

منعت الكنيسة إقامة أية صلوات بختيز في هذا الاسبوع وذلك لأنها منـتغلة




## قداس اللقان

تصلى الكنيسة قداس اللقان فى يوم خميس العهد تذكارار لنغـل السيد المسيح
 الأطهار، ويتمنطق الكاهن وينخنى ليغسل أرجل المؤمنين على ميال السيد والملم.

## الجمعة العظيمة

ختكفل الكنيسة بتذكار صلب الخلص فى يوم الجمعة الكبيرة لأن الصليب كان





المفرد؛ والغرض من ذلك التأكيد على أن نا عمله المسيح على الصليب يحتاج إلى

 الرسول بولس يؤكد على هذا الفهوم الشخصى بقول: : اأحبنى (أنا شانخصيا) وأسلم

 وملكنا.

وتضيف الكنيسة فى تسبحة البصخة اتوتى وتسبحتى هو الرب وقد صار لى



 ذلك لأن المسيح أظهر بالضسف ما هو أعظم من القوة. نسبحه في في أسبوع آلابه لأنه


 خاطب الآب تائلاً: :أيها الاب قد أتت الساعة (ساعة الصليب) . مـجد ابنك ليمجدك ابنك ايضأ.... أنا مجدتك على الألكا أكملته، والأن مجدنى أنت أيها الآب عند ذاتك بالجد الذي كانى كان لى عندكُ قبل



 تهر الجبار عدرنا أبليس وانتزع الغلبة لحسابنا.
~KNan
انطبع طقس الكنيسة فى أسبوع الآلام بروح كتابية وبالتسبيح وررح الصلاة والتضرع والطلبات، وركزت الكنيسة باستمرار على تأكيد ألوهية المستح المصلوب
 متككر أن هذا المصلوب الالهى هو نفسه اللوغوس وحيد الآلب والأزلى وغير المائت


 يغلب. واخيراً يأنى لحن (بك إثرونوش) فى أخر يوم الجمعة الكبيرة ليخاطب المستح المأتّ معترفا بلاهوته قائلاً لل وكرسيك يا الله إلى دهر الدهوره . ومن أثهر طرائق ألحان الكنيسة فى أسبوع البصخة:

 الهامة التى تَقال كثيراً في أسبرع الآلام، والمطلع على كتب قراءات طقس البصخة يجد بصمات واضحة لرهبان أديرة الأنبا شُوده فى وضع ترتيب تلك القـراءات والصلوات، نـقـد أضضانوا كثيرآ من عظات أيهم الروحى الأنبا شُوده إلى تلك الصلوات مكا يرجح أنهم أصحاب الفضل فى وضعها وترتيبها. حتى أن أغلب ألحان السبوع الآلام تميل بصفة عامة إلى اللحن الحزاينى رهو
 بدير الأنبا شُنوده والأنبا بشاى (الدير الأيضض والدير الأحمرا)



 رالشاميةه بمركز ساحل سليم بمحانظة أسيوط.

الذين لدغتـهـم الحيـة القـديمة أى أبليس (رؤ• • Y: Y) . وتمارس الخـدمة بالملابس


 يتألم، وتلك إبارة إلى الظلمة التى مكثت على الأرض ثلات ساعان ياليا يوم الصلب





 البصخة والإجخيل لكى نتذكر ما صليناه من أول الاسبرع لنعمل به ونعيشّ رهلة

 ملفوةة في سترر من الكتان النقى إيارة إلى اللفائف والأطياب ونضعها على الملبّع


 جهة الغرب إشارة إلى الملائكين اللنين كانا جالسين عند القبر بثياب بيض واحداً



وأهم ما فى مذا اللحن هو تلقيب المسيح بأنه (اهر أحد الثالوث القدوسه مئكداً على أن الابن هو أحد الثالوث الأتدى، نهو شريك تما تماماً فى مجـد الآب والرور
 فعاليتها الخلاصية لجنس البشر.
ويتفت هنا التعبير تماماًا مع تعليم القديس كيرلس الكبير عمود الدين والقديس
 جوستينيان جهـه لإدخال هنا اللحن فى الكنيسة البيزنطية فى عصره نصار يتلى ضمن صلوات القداس الإلهى فى هذه الكنيسة حتى الآن.

 في كل المسكونة بأسرها، يسبحون فيبه المسبح الالهد المصلوب عن جنس البشير، يسبحونه بعوت واحد وإيمان واحد وتعيبرات واحدة ايضاً.




 في الببادة المسيحية هو القديس أغناطيوس الأنطاكى أحد الآباء الرسوليين.

 يهوذا الخائن ونصه مكذا اهكلامه ألين من الدهن وهي هذا اللحن نتذكر تسليم الرب وخيانة التلميذ صاحب القبلة النائة. £) لحن فاي إيتاف إنف: والنى فيه تنطلت أصرات المرتلين مسبحة المسيح
 الللحن الذى يعد من أروع ألحان الكنيسة، نناجى الذى أصعد ذاته بإرادثه وسلطانها

 فى يوم الجمعة العظيمة رتنسميته بلحن أيوب لأن المرتلين كانوا يقرأرا سفر أيوب بالكامل بهذا اللحن الحزاينى،



 العلوية.... بل بالحرى نقدم نفوسنا ذبائع من أجل خاطر مليكا ملكنا المصلوب لنتمثل
 مؤلة للغاية لأن الألم بع المسِح ومن أجله أنضل من الحياة الهينة مع الآخرين. وسنثير هنا إلى بعض الألحان المعروفة من خضم كنوز الحان هذلا الاسبوع:
() لحن أمونوجبنيس: أى الابن الوحيد رهو لحن يونانى الكلمات يتلى قِبل
 العربية الدقيقة رأيها الوحيد الجنس وكلمة الله غير المائت، لقد رضبت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية، وتأنست بغير استـحـالة، وصلبت أيها المسيح الإله، وبالموت دست الموت، أنت أحـد الثـالوث القدوس، المدجد مع الآب والروح القدس خلصناه .
 الله والابن الوحيد المبذول عن حياة العالم، واعترات دقيق التعبيرات قليل الكلمات، يشُرح ويعلن كل أعمال الرب الخلاصية لأجلنا. وتأتى أمديبته فى روعة اللحن
 الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة. فهو اعترات الكنيسة العلنى وشهادتها لتبرل خلاص المسيح اللـى أتمه من أجلنا، ورعى المؤمنين أن هذا الخلاص أثمـر فى النهاية فى القضاء على الموت بموته على الصليب (بالموت دست الموتا .

## ذكرى آلامـه المقدسـة

فى هذه الأيام التى تتجلد فيها أمام عيوننا آلام الرب يسوع فى أسبوع البصخة
 العظيمة، والئى بها دعانا وفدانا على عود الصليب. فلا ند علا أفكارنا تنشغل خلا هذه الأيام إلا بذكر آلامه المقدسة.

## قصة الـحب العـجيب



 الذى أنتن فى القبر أربعة أيامٍ يينما أنت سائر فى طرين الموت. أنك لست نقط قادر أن تقيم من الأموات بل أن تقوم ايضاً.
 أعجب أن تَف ألما القبر وأنت سيد الحياة ورب القيامة. ولا أعجب أن تصدر أمرك


إقـامة لعـازر الإلهى إلى لعازر باسمـه فيقـور ويداه روجـاهاه مـربوطة. مـا أعـجب أمــرك:
 الجــــوع التى آمنت بك عندمـا رأت
 الذى شبع من الموت. وما أعجب الذين جمبرا لك مجمـعا منذ ذلك اليوم ليتشارورا على قتلك (يو ما أعجب أنك أنت الكلمـة التى سمعها لعازر المت نقام من الأموات، إذ أنك حخى من نتشاء، وصوتك حينما

ومشيئته وحده على عود الصليب ليقدم نفسه ذيحة مقبولة من أبل خلاص
 البخر والعبادة بخشُوع ونخر للمسيح المببود، والذى صنع بذييحة نفسه عمل الخلاص العجيب.

ه) لحـن بيك إثرونوس: وهو اللحن الذى تختم به الكنيسة قراءاتها فى المزامير يوم الجمعة العظيمة، وكلماته كالآتى: (اكرسيك يا الله إلى دهر الدي الدهر الدر، قضيب


 موضوع وقيمة هذا اللحن : فبآية واحدة ترد الكنيسة على الصـي الصالبين. فهـى تعلن شهـادتها فى هذا الصلب الذى ظنوه موتاً. فهـى ترى أن المسيح وهو الإله الجالس

 وحدها نصف وقت اللحن كله، تعبيرآ عن اللانهائية والإمتداد لقضاء حكم المسيح
المصلوب إلى نهاية كل الدهور.

إن نغمة هذا اللحن هى من نغمات كنيسة أورشليم الأولى، وهى من الأنغام التى احتفظت بها الكنيسة القبطية كما هى مع بعض الإضا الضافة لنغمة الليتورجيا القبطية من اللحن الشـامى. وفى أغلب الظن إكتمل هذا اللحن منذ بداية القرن الأول الميلادى أيام القديس يعقوب الرسول.

والكنيسة بهذا اللحن تختم ألحانها فى هذا اليوم العظيم لتعبر عن مشُاعرها وأحاسيسها، بل وإيمانها الراسخ بخاه عريسها المصلوب، الذي الئى قال داود فيه أن الابين إله وأنه دائم إلى الأبد، أنه ملك إلى دهر الدهور وأن ملكه لا نهاية له.

التى طال إنتظارها لخلص ، وعبئاً حاول الفريسيون أن ينتهروا الجموع وباطلاً سعوا لإسكاتهم لأنه (إن سكت هؤلاء فالحجارة ننطقه، . ما أعجب أن تعلن مملكتك من فوق منبر غاية فى العجب!! فبينما فينما يعلن الملوك سلطانهم من فوق المركبات والفرسان، أعلنت أنت ملكك بالحك بالحب والوداعة وتدبير
 أعجب الهتاف والصـينة الرجائيـة التى توسلوا بهـا إليك متـرجين بلجا بلاجة أن تخلصهم.

ما أعجب قلبك الإلهى المملوء رحمة وحلاوة، فبينما أنت فى موكب مـجد

 فما أعجب إفتقادك الإلهى للإنسان إذ سمعت الأنين وتذكرت الميثاق ونظرت المذلة

ما أعجب قولك على إسرائيل الذى لم يعرف زمان إنتقاده، بينما افتقدته أنت يا يا وحيد الجنس، فإذ بالكهنة يتأمرون على قتلك، فيالفرحة الذين الذين يقبلون إفتقادك


لعنة شـجرة النين
 تفـتح لهم كنوز خـيـراتك الســـــــئيـة وتفيض عليهم من بركاتك بما با لا تسعه نفوسهـم، ويالشُقاوة من يعبر عليه هيا هـا الافتـقـاد ولا يعلم ما هو لسـلامـه. إنك ملك مـتـــواضع وباك، رلكنـك قــوى اري بســــوط، وارجّت لك المدينة ومن ثم ملكت على الصليب.

相

ذاتك وصـرت مسـثلنا للا جـعت. ويـا
أعجب تلك الشُجرة التى تذكرنا بخطية

يسمعه النين عملوا الصالحات يخرجون به إلى قيامة الحياة، وكل من آمن بك ولو مات فسيحيا. ما أعجب أن تعطى الحياة الآن للعازر لأنك القيامية بذاتها وأنت حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا.

ها أعجبِ أن تبدأ يا رب أحداث أسبوع آلامك بيوم الانتصـار فى دخـورك أورشليم كملك وأنت آت لتكمل الخلاص الذى من أجله جئت إلى الأرض . وما أعجب دخولك أورشليم حيث المدينة المقدسة لتقدم ذبيحة عن المن الشُعب، وما الما أعجب أن يهتف لك الشُعب (امبارك الآتى باسم الربه) لأنك الذى ستر النـي


بين اللصوص. ما أعجب أن تخلصنا بنفسك فلا سفير ولا ملاك بل بنفسك .

 البشر وتأسرها جميعاً. وما أعجب عرشك الما المضضل الأبدى هذا الذى من ألجا الجله ولدت
 أنت خالق السمموات من السماء وألبستك لباساً أرضياً، وجعلتك وأنت مسار للآب فى أزليته وخلوده، مساوياً لنا فى الموت، وبينما أنت غذائنا أليا بجوع وتعطش وتصير ضعيفآ لتروينا وتشبعنا وتشَفينا وخيينا.
 أورشليم بعد أن أمضـيت مسـاء السبت فى بيت عنيا وأقمت ميتاً كان قد أنتن فى القبر أربعة أيام، لذا استقبلكك الجموع كمسيا آت ليــمـلك على كـرسى داود وكمناي آت من الأعالى. لقد
 الجموع كلهيب يشعل القلوب


امتدحتها ورزنتها بميزان الحب الصادق ومنحت المكافأة والجازازة لتلك المرأة، فقد
 تسارى كل ما عندها حتى إلى • $\Gamma$ دينار (مرغ | :0)

 تكون نسُطة وحارة وعملية لكن سرية وصامتة. ما أعجبك يا يا ملك أك الآلام البشُرية


 صاحبة الطيب. لقـد جعلت هذه المرأة أسبوع آلامكك ألمبـ ألمبوع الطيب الناردين إذ سبقت ودهنت بالطيب جسدك للتكفين (مر\& | :7) .

ما أعجب أن يكون هذا الطيب نبوة عمملية عن الموت والدفن الذى ستـجـوزه
 أكفانك بعد أن تركتها كما هى وقمت، وصنعت بها زيت الميرون، لذا وا صار هذا التذكار عجيباً ليس للمرأة فى حد ذاتها، وإنما التذكار هو لعملها الحسن الذي الذي به كانت أول من اشتركت فى تكفين جسدك كأول عمل مهـد لصليبك ولقبرك الِّ وياللعجب فقد تخلد اسمها وعملها فى الابجيل وفى السماء ولى وفى الكنيسة لأنها فعلت بك فعلاً حسناً.

ما أعجب طيبك الذى هو خلاصة روائح وزهور كثيرة والذى انتشُر كرائحة

 فـاحت رائحــة ناردينه حين أهرق دمك وأنت مـجتـاز المعـعـرة وحــــك لتـقـدم حياتك مبذولة كقارورة عطرت السماء والأرض.

العشاء الأخبر

آدم الذى حاول أن يغطى عريه بورق التين. وما أعجب أن تلعن الشجرة فتيبس فى الحال ليكون لعنك لها لعناً للكتبة وللفريسيين الذين بلا ثمرو، فبينما يتعين عليهم
 والرشُوة، بل وقادوا الشُعب كله للتآمر والضلال جاعلين بيت أبيك مغارة لصوص.
ما أعجب رفضك لكل شجرة مورقة بلا ثمر، وما أعجب رفضك للمبررات

 الهيكل كما ذبلت التينة.

ما أعجب جوعك إلى الثمر قبل الصليب. إنك خبوع إلى خلاص كل أحدر،
 بعرقك وحوطت علينا بسياجك وربطتنا بمساميرك لتحمى شسجرتنا فنعطيك تيناً

هأهِ أجب قدميك التى قبل أن تتســمـرا على عـود الصليب تقـدمت المرأة الخـاطئـة بقــارورة الطيب الكثير الثمـن وسكبتـهـا
 بدموعها ومستههما بشُعر رأسها، لأنها أحبت كثيراً وغفرت أنت لهـا خطاياها الكثــــــرة. إن هذا الطيب الذى دهنت به رجليك كـان لتكفـينك. مـا أعـجب أن تُقدر هذا الطيب يا رب قدر المبة التى وجـدتهـا تفـوت الأرض ومبا عليها، بينما اعتبرها يهوذا الخائن إتلاف، وكـخبـيـر فى الأســـار
 ثمنهـا بثــالاثمــائة دينار، لكنك


مرات أعطيته كلمات التعزية لِيعود ويقوم، ليس هذا فقط بل


 ويقتلونك فى عيد الفصح، وهم بهذا ذبحوا الفصح الحقيقى
 كانت بين أيديهم بكل أسرارها.

ما أعجب حملك للصليب إذ أنه الموازى فى أعمال النبوة لحمل استق حطب


 لتفدينا وننال بذبيحتك الكِفارية نعمة التبنى، فمن الضنغطة والدينونة أُخذذت، وتُطعت من ألحن أرض الأحياء وضُربت من أجل ذنب شُعبك وجـعلوا مع الأشـــرار قــبـرك ومع غنى عند

 يكون حمل اسحق لخشَب المحرقة إشمارة ورمزاً

ذبح إسبــق
 ذبيحتك هى ذبيحة الآب إلذى قدمك أنت ابنه فدية عنا. إنها ذبيحتك التى إنتمها

جسدك الخاص لتجعل السمهاء فى يمتناول أيدينا، عندما تثبت فينا ثبوتاً متبادلا لا ونصير ليس نقط مـلازمين لك بل متـحـدين بك، وهنا نكون مرهبين للشياطين ونخبر بأعمالك العظيمة ونسمع تسابيحك ونسّبع من حبك
 الابن الوحيد ونعترف بقيامتك عـك عندها نقدم
 الأولوجيات لنتقدس . وياللعجب لراع عالـ الـو رعتيه بأعضائه الخاصة. إنها تصة الحب

ما أعجب تذكار نصحك الإلهى يا رب
 تذكار ذبح حقيقى : كسر جسـدك وسفك وسك

 ودمك المسفـوك لخلاص الانسان، فالتذكار حقيقى من جسـد ودم حتـيقى،

والوليمة هى وليمة الملكوت لا بالمثال ولكن بالحقيقة.
 أن يصيح الديك، وبعد أن أنكرك اتتربت إليه بمراحمكك في ألئ صمت وسرية لتلمس قلبه وذكرته بالماضى . ما أعجب أن تلتفت وتنظر إليه لتفتقده بنعمتك الدتك الداخلية، إذ


 بأنفسنا بل بالحرى نفتخر بعطاياك متعلمين من بطرس الذى أنكر الواحد الذى
أحبه ثم أحب الواحد الذى أنكره.

ما أعجب أن شخذر بطرس من نتيجة خجربة الشيطان له، ثم بعد أن أنكرك ثلاث


 من أجل نفسه، بل يتمجد لجد الله. وما أعجب أن بكثو على الأرض العراء في برا برد جشيمانى ينيما عرقك يتصبي كالدم .
 وخطاياها التى حملتها كلها لتموت بها كلها لما بوت الخطاة.


ما أعجب قبولك للكأى فشربتها حسب مـشـيـئة الآب، لذلك لم تمط إجابة على الذين حاكمـوك، بينمـا لم تكن فيك خطية، ولم يوجد في فمك غثّ، لكن فی كل هل هذا أردت أن تتمم العـــل الذى أعطاه لك أبرك.... إنــــا كأى لا يمكن وصفهـا، كأى المرت
 جميعنا. ورا أعجب تطرات العرن التى سالت منك يا رب كتطرات الدم، حتى جنف
 أعبب الملاك الذى وتف إلى جانبك يقويك وأنت فى بستان جشيّيمانى لأن هذا يتصل بخالاصنا ريعلمنتا أننا فلى أوقات التجارب لابد أن ندخل جشيّيمانى ونصلى وعنئئذ سيأتى الملاك ليسندنا.
وما أعجب صاتاتك فى بستان جشيمهانى لأنك أنت الذى تقبل الصاذا ريأتى




الآب رائحة سررر. فـنبح اسـت كـان إشـارة إلى هرق دمك على الصليب عن
 الصليب وكما رجع اسحت حياً من الأموات، هكذا إضاًا قمت حياً من الأموات

وظهرت لتاميذك القديسـين.

 أورـاخ خطايانا. وــا أعـجـب أن بآتزر الرب
 لمن سوف يتألم بالموت من أجلهم، بل وحتى
 الــجب فى إحتـمـال الرب للـُـر الذا ألى ألى علبه، حتى فى مشُهـد الخيانة ذاتها!! ورئلم يقل له رأيها الخائن والردئ، أهنا جزاء بـا بـا
 يغضب عليه قال له ببساطة هيا يهرذا ا.ب. مــبـارك أنت يا رب لأنك علمـتنا المثل فى إلتمال الشر وأظهرته لنا فى شخصطك. ما أعجب أن تخلع يـيابك كمـا يفـ يفـل الخادم والعبد ثم تصب ماء لتـنسل أرجل تلاميذك وهم جلوص أمامك. ـما أعجب أن جعّل غسلك لأرجلهم شُرط أن يكرن لهم

 أن تكرن عبداً بالمشيئة لتعلمنا هنا الفكر، إذ
وأنت فى صورة الله لم خسسب خلسة أن تكرِن معادلاً لله، لكنك أنخليت نفسك


نفسك طائهأ حتى الموت موت الصليب (فى ب :0) . إنها تصة الحب العجيب.
الغبربة وحسبانه ضمن عداد الإثنى عشر .


 الليل ليخونك فى الظلام، وبخروجه انفصل إلى الأبد عنك وخني كل من ييعك يا رب بأى عرض من عروض الدنيا.

أن يتركه مeه، لأنها فضـة مرفوضـة وزغل
 مئشوش، إذ كما أن من يترك شيئأِ من أبلك
 مع حياة الدهر الآتى، هكذا من يبيعك أيها

 بالثلاثين من الفضة إلا أنه اقتنى يؤساً رمهاً وغماً، لنا ذهب ليرد الفضة فى ندامة بلا تربة وفى مرارة بلا رجاء، حتى أنه لم يطق حيانه فمضى وشنت نفسه.

قببلة يهونا

أُشترى بالثلالثين من الفضة هو مدلمن للغرباء




 المعمودية لنوال البر كات الأبدية ... نعوض أن يعيشُوا غرباء خت الناموس صاروا

قرييز بدمك (أن 1 : 1 ) ).

 وأنت الغيى والماحت الموت بموتك. وما أعجب أن تنزل إلى الجحيم، إلا أنك ستقرم

وترجع معك النفوس. إنها تصه الحب العجِيب.
 بينما مى ليست معصرة الآلام بقدر ما ما هى مصصرة ثقل الخطية التى لا تا تقبلها ولا







وعرقك ودموعك وصلواتك وسهرك...
ما أعجب أن جثثو على ركبتيك بينما أنت رئيس الكهنة الأعظم، لكنك كنك
 أعجب أن تدخل المعصرة بإرادتك لتجتازمها من أجلنا لحظات قبرلك الكأنى من

يدى الآب، لتؤكد لنا ناسوتك الذي شارياركت به ناسوتنا.
 وإنما بألامى. وا أعجب أن تفيض منك تطرات العرق بطريقة عجيية كتطرات الدم وكأنك تستنزف دمك بفرغا ينا يبوع الخوف اللائت بطيبيتنا.


 عنا ثقل خطايانا وتردنا لا إلى جنة عدن بل إلى الفردورس السمارى.
 الشيطان ولأجل نضة مدنسة خسر السماء ونقد إكليل الخلود وكرامة الرسولية

ما أعجب أن يسلمك أحد الإثنى عشر بقبلة، فجعل علامة المبة والشُركة



 وتبرأ رتقيم وتشفى الغتاجين إلى الشفاء.


 المتجسد وكلمتك هى الأصلية المصفاة سبع مرات، إلا أن يهوذا تعاهد وفرح طامعاً فى فضة العالم مخالفاً كلناموس، وبشره الشخصى وبطمعه صار مـا هو

عليه.
ما أعجب إشارتك عن يهوذا بقولك رأتتم طاهرون ولكن ليس كلكمه مشـــراً إلى نعلته الناشة ليلا يعتقد التلاميذل أنك لم تكن على دراية بأعمال خيانته. وما أعجب أن تغمس لـ
 فأعمله بأكثر سرعة) (يوّا I :YV) . فذهب الخائن سائرأ فى غيه وأكمل خيانته التى نوى عليها.
 ونسيانك للخطايا وصفحك للإساءة. وما أعجب سر تعليمك بل سر سر علمك النى النى لا يوصف، والذى قدمته مثالاً لنا قياسه كقياس السماء فياء فى صفائها وكطبيعة النور فى وضوحها وكطبعة البهاء فى إبراتها وكطبيعة الهبة فى فيضانها.

 باراباى اللص أنضل منك فأطلقوه عندما أرادرا صلب البار وإطالاق مثير الفتنة،

 الفخارى الترابى والأرضى حيث حقل الدم النى اُستخدم لدنـ الغرباء، ليكون ثمنك هو موضع دفننا إذا أنـا دفنا مسك.



 بجسارة. وما أعجب أنكك يا رب تركته لينضر إلى الائدة حاسبآ وكأنه مستحتى للطف الإلهى حتى النهاية وبهذا صارت ديونته أعظم.




 آلامكك الخلصة الخيية، بِينما هذا الخائن سلمك للآلام ولم ينتفع شيئِأ من خيانته، لذلك ويل له لأن به سُملم ابن الإنسان وكان خيراً اله لو لم يولد، وهو جنى حسب

ما أراد هو واءعقد.
 بذات اليد التى تآمرت عليك أيها السيد. وـا أعـجب طول آناتك على التا الخـائن وضمك له إلى مائدة محبتك المترفقة اللانهائية مع أنه كان قد حد خانك بعد ألم أن رجد فيه الشيطان موضعاً لـ، وبعد أن كانت جريمة تسليمك قد صارت منيك، وصار هو

وسيلة لتسليمك إلى الصليب.
وا أعجب أن تتحث عن خائنك وسط الجماءة دون أن تشير إليه لأنك مهتم بخلاص نفسه درن أن خرَ أحاسيسه لأنه ماض كما هو مكتوب عنه بحسب التديير الإلهى.


 بهم على الصليب، ونصـبت نفـسك على الصـلى الصليب ملكاً إلى الأبد، لأنه قـد دُفع إليك كل سلطان فى السماء وعلى الأرض (مترM: Y) . ما أعجب رفضك للعنف لكى تكمل الكتب أنه هكذا ينغثى أن يكون، ولأنك


 عينها، فبجراحاتاتك شفيت كل الج الجروح. ها أعـــجب أنك تموت فى الوقت المعين عن الفجار، وما أعجب أن تصالح العالم لنفسكك
 المقبولة الوحيدة، والتى صارت لله أبيك رائحة طيبة اششتمها رائحة سرور ورضى عن جميعنا.
 يمكن أن يتحـرر الكل من رباطاتهمم، وكــــا كان هناك من إستهزأ بك يا رب، كان كان هناك
 ويردد (اقد حللت ربطى) (مز77 ا : ا7 1) . مـا أعجب العار الذى حـد حملته وقد كـد


 تعينت بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات (روا :\&) .

وما أعجب قول بيلاطس ثلاثة مرات أنه لا يجد فيك علة ويراك مبرراً من كل عيب. فعظيم هو سلطانك أيها المسيح المصلوب، فبعد كل السخريات والاتهامات

فحتى فى محاكمتك أنقذت بموتك باراباس البرم الشُهير. وما أعجب عُريك




 العالم كله، حمل بلا عيب قائم وكأنه مذبوح، وبسفك دمك المكا الكريم حصلت المغغرة.

ما أعجب أنك وأنت بهاء دجد الله ورسم جوهره تتشبه بنا وتأخذ صورة العبد. ما أعجب أن تُباع بثلاثين من الفضة بين بينما أنت لا تثمنك تلا تلال الذهب وبـي وجبال



 العجب عجباً أنك جعلت كل من يؤمن أنك قادر أن تغفر للفاجر فجره يحسب لـ لـ إيمانه براً.

لقد باعوك أيها الرب وأسلموك للخطاة، حتى تمنخنا نحن العبيد الحرية. لقد
 الحكم الأبدى. تعريت حتى تكسـونا برداء الخلاص . وضـي
 فعلته من أجلنا نحن عبيدك غير المستحقين... أيها الرب ما أعجب اسمك...

 وبسبب صمتك وعدم دفاعك بذلت نفسك فدية عن كثيرين وشفعت فى المندنبين لأنك عجيب ومتعجب منك بالجد.

ما أعجب يا رب قول النبى الذى رأك مجروحاً فسألك (ها هذه الجروح فى
الكل وتألمت من أجل الكل ليقتتى الكل الفداء بموت جسدك الخاص.

ما أعجب أن يشتكوا عليك ويعتبرونك فاعل شسر فيسلموك، لأن بهذا يا رب

 بالبراءة نتط بل بالبرارة حتى أن بيلاطس بدأ يأ يخاف منك (يوا




$$
\text { واحدة! (يوه } 1 \text { : ) . }
$$

ما أعجب أن تكون محاكْتك أمام سهود زرر، وأن تتم ليـلاً مــخـالفــة بذلك التـقليـد اليهـودى فى الماكمـات، وفى غيـاب شُهـود الدفـاع عن المتــهـم. ومـا أعـجـب إتـهـامكاك بالتـجـديف. ومـا أعـجب تلفبِت التــــم لك، وأسلوب الهزء والإهانات التى اُستعمدلت فى هحاكمتك، ما يبتبت أن السنهدريم كان قد بيت النية للقضضاء عليك، بينمـا أنت قاضى المسكونة كلها.
مــا أعــجب قـــولك أنك ابن الله أمـــام الهاكمة، وما أعجب قولك عن اليهـود: اللو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لا يعملهـا




 كل الشــعــوب والأم والألسنة، وسلطانك سلطان أبدى لن يزول وملكوتك لـن

والتعيير خرك هذه القلوب نحو الندامة.



 المذنر فيك كل كنوز النعمة والمعرفة وأنت الناظر للخفيات التى فينا.



 دمك أيها البار.

ما أعجب أن الذى دينَ يجلس ديانا، وأن الذى وقف ألمام كرسى الوالى يُدان




فيتنعمون بما لا يستطِع الأشرار معاينته.



 صميم رسالة فدائك أن يموت البار لأجل الأثمة.




 ويضربوك على رأسك. وما أعجب أن يجلس العسكر لِحرسوك بينما أنت لست محتاجاً إلى حراسة بل سمحت أن يخضع جسانِ بعنايتك ومحروسة بقوتك.
ما أعجب مضيك مع العسكر إلى داخل دار الولاية وأنت وسط الذئاب الضارية، بينما هم يجازوك عن الخير شـرآ وتد صروا عليك


الصليب، وتألمت عندمـا طعن جـسـدك بالحـربة، وتألمت عندما وضعوا جسدك فى القبر، إلا أنك

وسمحت لهم أن يلمسوك بأياديهم ويضعوها فـا فـا مواضع الحربة والمسامير، فتطهرنا جميعاً بموتك لأننا معك متنا وقمنا وتمجدنا.
ما أعجب جروحك التى صارت ثمن معاصينا
وما أعجب سحت عظامك لأنه ثنمن آثامنا. وما أعجب إستهز اء العسكر لأنه ثمن سـلامنا. وما
أعجب الشـــوك وضـرب رأسك لأنه ثمن خـزينا. لقـد ضـربوا رأسك التى لم يكن لك أين تسندها

 وأن يحسبوك مرفوضا، لكنها الكا الكأس التى أعطاها
لك الآب لتشربها (يوه | : I ) .

ما أعجب عريك الذى به سترت عرينا وألبستنا



 لجريمتهم، بينما هى فى نظر المؤمنين باسمك بمثئابة استعلان للحق، أما با بالنسبة لك فقد قادتك شهادتك عن نفسك إلى الصليب الذى سبقت وأنبأت تلاميذك

هما أعجب ذبيحتك التى أبطلت كل الذبائح الأخرى والتى كانت سابقة لك


 لتحـمل أنت يا ربى كل خطايا الإنسـان ولتصـير لعنة لأجلنا وخــمل فى نفسك

## خطايانا.

ما أعجب هياج اليهود ومؤامرتهم ضدك ودينونتهم عليك، إلا أن بهذه الدينونة إنكشف كذب رئيس هذا العالم، وهكذا بدينونتك ألما أدان العالم نفسه „الآلن دينونة




 غير المتمل

 للضـاربين وخديك للاطمين ورجهك لم تلماره عن البصت، وعندما إقتـادوك إلى الموت ذهبت طواعية وعندما عانيت الآلام كنت تصورغ لنا الحرية. لقد لـد قبلت أن أن
 نقوم نحن فى قوة، وقبلت الموت لتمنحنا الديمومة وتهب الذين الـين ماتوا نعمة الحياة، ودست الموت حتى إذا ما متنا نحن كبئر نحيا ثانية ولا يسود علينا الموت.


 الحقيقة أنت ابن الانسان ولاهوتك لم يفارق ناسوتك.

ما أعجب أنك لم تترك وسيلة لتخلص بها على كل حال قوماً حتى فى وقت صلبك: أنقذت باراباس وخلصت اللص اليمين وحولت قائد المئة وسخرت سمعان القيروانى وتلامست مع من طعنك وجعلتنا جميعاً نتقدم فى ثقَة إلى عرش نعمتك لكى ننال رحمة وبجد نعمة عوناً فى حينه.


 فما أعجب رأسك التى ضربوك عليها بالقصبة فبهذه تقودنا يا رب إلى أبيك.

اأؤدبه واطلقهه ، وما أُطلقك بل اطلق باراباس بينما أنت مؤدبنا جميعا،، وأنت الذى أعطيت إطالاقَا للذين قُض عليهم فى الجحيم.

ما أعجب إحتمالك للطمة عبد رئيس الكهنة على خدكاك وما وأع أعجب صبرك
على الإمتهان والتلفيق، وأنت ساكت وهم مسرورون بسكوتك بينما هـم أسما وأسلموك
 بالغفران والصفح وأنت صامت كملك، بينما لابد أننا جميعاً سنظهر أمام كرسيك فى اليوم الذى فيه ستدين سرائر الناس.
 الـُـوك الذى كـان تكمــيـالا لقــول الله لآدم

 يمينك كصولجان الملك. وما أعجب لقاءك
 النسوة بالنواح والبكاء بينما رددت عليهن الايا بنات أورشلليم لا تبكين على بلّ بل ابكين على
 الذى يُكى عليك. وما أعجب صورتك العـك التى التى

إنطبعت بالدم على منديل القديسة ڤيرونيكا.

 أنت النى تمنحنا الشـراب بهباتك الخلاصية، لأن هذا هو مجدك وهن وهن هي عجيبة لاهوتك، أن يعطشُ ينبوع الحياة عطشنا لكى بهذا ينهـهنا قائلاً وإن عطشُ أحد


 الجسد بالكلمة. إنها قصر الحب العجيب التى بَلت على الصليب...

من وحدتها. إنه تميص المبة الأبدية وقميص صورة الإيمانَ الذى بُشرنا به بدرن
تقسيم•
ما أعجب الثوب القرمزى الذىى تلطخ بدمك الكريم لأن به ألبستنا.ئرب الجد
 أعجب ظهرك الجلود بالسياط لأن به دنعت عقوبتنا وجددت لحمنا وعنا وعظامنا، وما
 لآثامنا ومعاصينا فتأديب سلامنا عليك لأن بجراحاتك شُفينا. را
 بينما أنت الديان. وما أعجب ما وتع عليك من تعييرات المعيريين بينما أنت الذي النى
 الذى بلا عيب. وما أعجب مرتك بينمـا أنت الذى لم يكن مككنا أن يمسكك الموت، لذا أبدت الموت وزغزعت سلطانه.

 الآن ليس نتط سيعبر المهلك بل سيكرن على عتبة أررشليم السممائية ليدعونا لحضور الوليمة الدائمة.






أظهرت بالضغف ما هو أعظم من القوة.

ما أعجب أن تُرفع على الصليب لتصالح العالم لنفــك غير حاسب لنا خطايانا

 اللىى خحمل أئقال وهموم العالم. وما أعجب تطرات عرقك التى كانت كقطرات الدم لأنها آلام الفداء.



أنت قد قست طريت الآلام بشبرك ودست معالم الموت والهارية قبل أن جختازما.
 فكيف تُقيد يدى رب الحرية؟ لقد قِبلت القيورد فى يديك لتستطِع أن تفك قِبودنا الأبدية من
 تقديم ذيحة الآلام حتى تصل نعمة الخلاص للجنس البشرى كلد.
, واحـدة، هذا الثـوب الإلهى الذى ألــــرإعليه.
 مالابسك قبل الصليب بيد العساكر الصالبين البـا الرورمان، ويالعظم ثوبك الذى نسجته لك مريم العذراء أمك بيديها.

ما أعجب قميصك الذى ألقوا عليه قرعة إلا أنهم لم يمزقوه، لتجبل كنيستك بيدك غير منقسمة ولا منيُقَّ ورحدتها مقررة
 كـقـمـيصك بغير خـياطة فـلا نتحل أبداً،


منسوجة كلها من فوق من السموات، إذ أنها فائقة المعرفة، مرتطة برباط الكمال، فجعلتها كقميصك كله فلا يستثنى أحد

مـا أعجب أنك جئت لتخلصنا، جئت ليس من أجل نفـسك بل بل من أجلنا، وأخــنـت شيكل العبد (فى Y:
 الناس وأطعت حتى الموت مـوت الصليب، لكى الـى تشفق على شُعبك ولا تسلم ميرائك للعار.

ما.أعجب أنك تعلمت الطاعة مما تألمت به، وإحتملت الصليب مستهيناً بالخزى لكى بدمك الخاص تشترى كل ما حت السماء ويخر كا كل الناس من دين العصيان، ركأنك تقول لنا: إإنى
 بنفسى لأنى جـعلت نفـسى فـدية عن أجســياد
 هناك وسـيلة أخـرى لإبادة ذاك الذى له سـي
 نأنسك فدية من أجلنا، الواحد من أجل الجا الجمِيع لأنه فائت للجميع.


 من أجلهم وقام. فإذ كنا بعد خطاة مُباعين للفساد والموت بذل الآب ابنه فلا فدية من من أجلنا، الواحد من أجل الجل الجميع لأن الجميع فيك وأنت أكرم الجميع، الواحد مات من أجل الجميع ليعيش الجميع فيك.
ما أعجب أن تأنخذ على عاتقك جميع ضعفات البـّ البُرية. وما أعجب حب أبيك
 عقل وأى سمع يقدر أن يحد لجة محبتك للبشر التى لا تُوصف يا الله، فمن أجل

وراضعاً فينا كلمة المصالحة، بينما بإرتفاعك عن الأرض جذبت إليك الجميع ـ وما
 كل ما صرته من أجلنا.





 للحياة، إذ أن نزولك إلى الجحيم حول الموت نفسه إلى حياة!!



 لتخلصنا ولتحررنا من عبودية الشّيطان خاتماً نفوسنا بروحك ومقدسا أعضاء أعضاءنا

الجسدية بدمك.
ما أعجب الحمل الصامت الذى أُخذ من القطيع وأقتيد للذبح فى المساء ودُفن



لتمسح العالم كلة بدم العهد.

ما أعجب ذبيحة فصحك الحقيقى لأنها بالنسبة لنا بدء الحياة الأبدية التى



نسفت كزق، ولسانك الذى لصق بحنك.

الحياة بالموت، ونحن نؤمن أن لاهوتك لم يــارق ناسوتك لحظة واحدة ولا طرنة ع عين
ما أعجب أن يكون المصلوب هو نفسه اللوغوس وحيد الآب والأزلى وغير المائتَ


يمكن للموت أن يمسكك وهو لا يعرنك.


 أقوى من الموت بقـبـامتـك بعـد أن تمــت الموت نيـابة عن الجمـيع لتـوفى الدين

المستحت عليهم．م．
ما أعجب أن يكون موتك أصل ورأس ومبدأ الحياة لنا، فذبيحتك وضعت حـا حداً

 يعد للموت سلطاناً بل قد مات موتاً حقيقياً．

 وما أعجب بجليك وآلامك وموتك ودنـك فكلها أفعال إنتصـارية مضـيئة بقوة لاهوتك．
ما أعجب أن تتعب من ثقل حمل الصليب بينما أنت راحة التعابى والثقَيلى



 وتقويتها، ونتمكن من مقاومة الموت والخطية．إن محبتك العظيمة من نحونا لم

ختنتك ومحبتك للبشر أخضعت نفسك للـكآلام والإهانات لكى تبطل الألم، وغلبك شختنك لكى بموتك الغيى تبطل الموت وتتدفق نحونا جميع الخيرات المات وما أعجب
 دفعت الثمن الذى ندخل به نحن（ادعى اسمه عجيباً،（أشَ ：7）．
 بالخلاص للنام، فكيف لا تخلصِ نفسك وأنت منقذ حياتنا من الفساد ومكللنا
 من كلامك ولن تزول ولو زالت الأرض والسماء، فلقد كان مونك مارئك مرة واحدة بلا

 لا يغلبها الموت．

 يُصق عليك بينما أنت جئت لتحتضن البشرية．وما أعجب أن تقبل آلامك لنتبرأ بإتهامك ونحيا بموتك．

ما أعجب دمك الذكى الذى يحفظ من الموت الذين يؤمنون بك، فإذا كان دم الخروف الأعجم فى القديم قد أعطى خلاصآ، أفلا يقدر دمك بالألحى بأحى أكثر كثيراً

 دمك الذى دخلت به مرة واحدة إلى الأقداس فوجدت لنا لنا فداءَ أبدياً．وما أعجب

 المقدسين فى دمك المعروف سابقاً قبل تأسيس العالم．
ما أعجب الربوبية التى كانت فى ششكل العبـد．وما أعجب المجد الإلهى فى
 البعض مجرد شخص منظرر، نحن نرى فيك اللوغوس الذى من الله الآب لتمتزج

 يكون ملكاً بدون الله، فإذا كـان آدم الأول قـد أرادا أن يملك بالك بالتـمـرد على الله ، جئت أنت آدم الثانى لكى تملك بالطاعة والبذل (فى Y :0 ) .
 فالأولى لغة الدين والثانية لغة الفكر، والثالثة لغة الجتتمع، وكأنكا ألردت ألنا أن يكون

 الثلاثة إعلاناً للككوتك جهارآ بأكثر اللغات المعروفة.



 أيها المسيح المصلوب يا من ألبست السموات ظلاماً وجعلت المسح غطاءها فى ذلك
اليوم (أش•O:O) .

ما أعجب يديك المبسوطتين على عود الصليب لتجمع الشعوب، فهاتان اليدان


 كل المُعوب، والذى على امتداد ذراعيه سيثبت بره وحقه نورآ للأمر.
ما أعجب أن تُحيط بك ثيران كثيرة وأن تُوثق كذبيحة بربط على قرون المذبح،



 ما أعجبك يا رب وأنت مُسمر على الصليب كمن تقول لنا: صا الا نئ يمكنكم

بخعلك تطلب أدنى شُئ لنفسك من وراء تقديم ذبيحتك، بل كل شئ كان مدبراً لأجلنا ولأجل خلاصنا.


 فى الدهر الآتى إلى أن نصير على مثالك (ا يوّ :Y) .

 أعجب أن تدعونا لنفسك من خلال خلاصكك العجيب الذى أكملته لجدك . .

 تصويرى للنبوات القديمة، نصليبك هو هو مركز الحياة والموت معاً، وصعودك على الصليب هي هو
 على الذين هم فيك يا يسوع المصلوبـ وما وما أعجب خششبة صليبك الحميية التى صارت علامة نصرة وإفتخار (ارتفاع على الصليب

وارتفاع بالقيامة وارتفاع بالصعود) .
مـا أعجب بِعـودك على الخشُبـبة بينمـا
ملعون كل من علق عليها، لكنك لم لـُمسِك يا رب فى اللعنة بل حملتها وألغيتها، وأعطيتنا أن لا تسود علينا الخطية لأننا خخت النعـيمة،


وبصعودك على الصليب انمتريتنا وعملت لنا
الصلح بدمك وباحتمـالك للصلب مستهـيناً


أنت وضعت ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك لترضى مشيئة أبيك، وأنت القادر أن أنى تحضر جيوش من الملائكة لتهلك الأثمة، لكن كانِ كان يجب أن تشرب الكأس التى يريد الآب أن يقدمها لك.










العجيب.
لقد حملت حزنى لتهبنى سعادة ونزلت حتى هوة الموت لترجعنا للحياة ثانية،






 من أجل الجميع ليعيش الجميع فيك.








 فيها ذاتك فدبِ عن الإنسان، وهذا هو حبك العبي العبي لكل واحد منا. ما أعجب صليبك وآلامك التى جمعت الجرح والدواء معاً، المرضى والطبيب، فما قد سقط فى الموت أقمته من جلئلد إلى الحياة، وما وقع خخت الفسـاد طردت الما
 أرادوا أن يحرموك من الحياة وأنت مُعطى الحياة. إنه سر أححادك أيها الكلمة بالجسبد الإنسانى لتصنع سر الفداء.



 بل أخطى الخطاة جميعاً، بل الحامل للخطاة ولخطاياهم مساً. وما أعجب هنا ألا اللص

 جلبت اللص المصلوب معك من الصليب إلى الفردوس.






والأموات، نعم فالبعض سيكون عن يمينك والآخر عن يسارك.
مـ أعجب أن يُجدف عليك وأن تتهم بأنك لا تقـدر أن تخلص نفــكـك بينمـا

ما أعجب أن يجعلوا فى طعامك عاقماً ونى عطثـك يسقرنك خلاّ عزوججاً بالمر،

 رددت كل الأنشياء الى الصلاح والكمال مبطلاً تسلط الموت ولنية الأرض وإنفتاح الجهجم وإغلاق الفردوس وفساد الإنسان وتوحئه (مزه غ) .

 من أيدى الأثمة وألستهمه بعأ، وأنت البار الذى بره أقوى من (الموت لأنكا بر الله،




 ورسماء السموات لا لا لمت أحد الثالوث المقدس على الصليب!
 حتى عندما ذتت الموت بالجسـد فى وقت السـاعة التاسعة، محارباً الموت عنا فیا

رمكذا يصير نلا نحن ايضآ طريق الحياة.



 صلبوتك الذى أنت صابر عليه، أما العالم فيفرح لقبوله الخالاص. ما أعجب حملك للصليب وأنت مكلل بالأشواك ، لأن بذلك كاريكت الريا



فيك يحيا جـمـيعنا ونشفى من لدغة الجية القديدة. وما أعجب أن ترتفع على شجرة الصليب فى الجمـجمة لتـهـ حياة لآم فاقد الحياة بسبب آكله من

الشجرة.
آدم و و
بـا أعـجب أنك ســــــــت أبليس





 صنعت كل ذلك حباً فينا. وما أعجب آلامك التى كانت فريدة واريك الحتلمتها نيابية عن البشرية لتحقق إرادة الآب، وعوض العصيان الذى مارسه آدم الأول جئت أنت

 واحلة ولاهوت واحـ، فلم تكن آلامكك عملاّ غيقت بغير إرادتك.
ما أعجب مُلكك على الصليب، فينما أراد آدم أن يكرن إلها


 الأحياء والأموات ولن يكرن له إنتضاء.


 (يره :ا §) لترد آدم ربنيه إلى فردوس ملكرتك الأبدى.

الكنيسة ويخرج منه دم الكأس لمغفرة الخطايا وماء الجرن الميية التى للحياة الأبدية.
ما أعجب أن تكتب علة صلبك Titulus (يسوع الناصرى ملك اليهروده) إلا أن فى هذا إعلان ملكوتك، وبأنك ملكت على ألى خشُبـة وأن صليبك ولك هو عـرشك وأنك لست ملكاً لليهود لكنك ملكاً للعالم كله، وملك الملوك المك ورب الأرباب، ملك
الدهور الذى لا يفنى ( (تى1 :IV) .

مـا أعجب قولك (إلهى إلهى لماذا تركتنى" لأنك جعلت نفسك وانك واحداً منا تتكلم باسم الطبيعة البشرية كلها فبآلامك الإلهية وحدها تما تم خلا لاصنا لأنك لو لم تكن قد خفت لـا كانت طبيعتنا قد انعتقت من الخوف، ولم لو لم لم تم تكن




صاغية لصلواتك فنأخذ نحن شجاعة لائقة بالله ولا نخاف فيما بعد من الموت.
ما أعجب أن تسند, رأسك على الصليب وتسلم روحك ساكباً إِاها بنفسك


 يدى الآب الحب، ولا تكون مشل نفوس الأشرار التى تُسلم إلى عذاب لا نهاية لـ أى الجحيم.

 مجازفة أن يقدم على هذا العمل العظيم والجرئ عندما تخلى الـئلى الكل عن المصلوب،


 موت الخطية فى بستان، فدفنك أيها السيد فى بستان الئن مثيله كان لتزيل تبعة الجناية عنا ولتردنا إليك ثانية.

أعـجب أن تُصلب فى مـوضع الجـمجـمة حيث آدم مدفون، لأنك أنت آدم الثـــــنـنى الذى حـرتنا من ســــوط آدم الأول، ، وفى حنان سكبت نفسك حتى نتجمع فى حضن أبيك. مـا أعـجب صـالتك ياتك يا رب من أجل مضطهـديك لأنهم لا لا يعـرفـون مــاذا يعـملون!! وــا أعـجب وعـدك بالفـردوس للص اليـــمـين وأنت مــــعلق على الصليب، إذ أنك السيـد الملك. وما أعجب فرحك على الصليب


وأنتت ايشاً يجـوز فی نفَسك سِيف
 أكملت :كل النبوات قبل أن تموت. نعم فقَد وُلدت من أجلنا وتألمت من أجلنا ومتْ من أجلنا ثم قمت ايضاً من أجلنا ومن أجل خلاصنا

 حسناً هو الكامل بل الذى يبدأ ريكمل ويواحل إلى التمـام هو الذى يربح الميراث


 فيها خطايانا بينما أنت الديان والحاكم العادل والقاضى المعين لنحص ألما كلا وما أعجب قبولك لحكم الموت دون أن ينفصل لاهوتك تط لا علا عن نفسك ولا علا عن
 أعجب طعنة الحربة التى فتحت باب صـمام الحياة ليفيض من جنبك نهر أسرار

خارجاً. لقد لفظت النفس الأخير وسلمت الروح لتكمل عقوبة الموت بالجسد معنا وعنا ركفارة عن خطايانا.

ما أعجب أن ترفع وتبيد فى الحال حكم الموت، لأنك أعلى من الجميع : كلمة
 الجميع ليعيش الجميع، إذ أنك العظيم الأبدى الذى خلت الإلنسان علان على غير فساداد،

 (1 (ايوr)

ما أعجب أن تموت بسرعة تعجب لها بيلاطس، وما أعجب أن يأتى يوسف
 وصلبك، وقد نال تصريحاً ليقوم بواجب دفنك ومعه نيقوديموس، وقد أحنضر الحنرا معهم الكتان ومزيج بن المر والعود ليكفنوك كعادة اليهود.


 شخمل الكل فيك وبخمع الخليقة كلها فى شخصصك وما وما أعجب أن يأتوا إليك بالطيب والحنوط بينما أنت منع كل الأطياب والعطور والنى بجعل البحر كقدر

عطارة.
ما أعجب ما صنعته فى نفوس اللص اليمين وقائد المئة وبيّلاطس وكذلك فى نفوس يوسف ونيقوديموس اللذين ذهبا ليطلبا جسدك ولم يخالما يلا من بطش بيلا بيلاطس وإنتقام اليهود. وما أعجب ما صنعاه: حمدلا الجسد وذهيا إلى البستان حيث الميث القبر الذى نقـره يوسف. ويالى كرامة هذين الشُيخين اللذين لمست أيديهـمـا جسـدك المصلوب ومسحت دمك المسفوك بإكرام جزيل وسخاء وحب شديد.



ركفناك وطيبا جسدك بالعطور والأطياب.

ما أعجب أن تضع ذاتك وتأخذها بسلطانك وبحسب الوصية التى قبلتها من


 الكل ولكى تشفى لعنة الأرض .


 بدمك بعـد أن كـرست لنا طريفــا حـــا حـــا
 إنفتاح قدس الأقداس . فبموتك انفتح باب السـموات للـــرة الأولى لكى بدالتك الكا ندخل قدس الأقداس الإلهية خـلال إيخادنا بك،
 لتفتح لنا باب الهيكل الجليدي.

بــا أعـجب أن تسلم روحك لله أبيك لكى بهذا ختسنِ إلينا، لأن نفوس الناس فـى
 المظلمة لكى تملأ سراديب الموت، لكن منـ منذ أن سلمت الروح فــــد افـتـتـتحت لنا هنا الطريت الجديد، فإننا لن نمضى إلى الجحيم
 بل بالحرى سنتبعك فى هذا ايضا الحـأ، بعد أن نكون قد استودعنا نفوسنا للخالق الأمين (1 بط \& 19:1) فى رجاء الخيرات العتيدة
 وجدت أن كل شئ قد أكمل، لأن روحك لم تنزع منك بـ بل أنت الذى تنفستها

كل يوم ليتمتعوا بأشعة برك وإشراقات محبتك والحكمة التى كانت تخرج من
فمك.
، أعجب رأسك التى نكستها إذ أنهن لم يكن لك أبـا أين تسند رأسك، وأنحبراً

 كمن يستودع وديعة. وما أعجب قبرك النىى دفنت فيه الفـي الفساد والظلمة، وتركته منيرآ فارغاً تفوح منه رائحة أطياب وعطرر الحياة.
 الأبد، ولا أعجب رأسك التى نكستها لترفع بها رئرسنا فى قيامتك فى اليوم الثالك.




 توتى وتسبحتى هو الرب وقد صار نالاصابها .



وبرك غير الموصون, ما أعجب أن أن تُكفن بكفن جديد وتوضع فى قِبر جلديد بينمبا لم يكن لكُ مقبـبرة نحاصة بك، لأن القبر يُقام من
 الموت، أبــا أنتـت فـــــــالب الموت وليس لك مقبرة مانكا لك .

 أعـجب أن يوضع الحـجـر على

مـا أعجب نزرلك من على الصليب، إذ عنديا رأى قائد الئة ما كا كان معك،


 مجتمعين رجعوا بعد صلبك ومم يقرعون صدورمم. ما أعجب انتحاب الطبيعة وإنشقاق حجاب الهيكل وتت نزرلك من على الصليب. فنظمب هو سلطانانك أيها الملوب. (الشمس أظلمت والأرض تزلزلت والصخور تشققتت والقبور تفتحت

وهباب الهيكل إنتق) .
ما أعبب انزال جسدك من على الصليب في اليوم السادس ورتت الغروب، لأنه يوم الاستعداد ولأنك صنعت الخليقة فى ستة أيام وفى اليوم السابع استرحت. ونا ونا أعجب أنك لم تسمح بأن يكنكك تلاميذك حتى لا يقوم الاتهام بأنهم بيرقوك دون دفنك، بل كننك رجل شريف ربار، وقد تأكد الكل من دفنك عنديا ختم القبر. وما أعجب ما قاله فائد الئة ارحقاً كان
 إليك الجميع، لتجتذب هنا القائد وكثيرين كن كانوا مهد ولتجتذب اللص ديماس.

ما أعجب الظلمة التى سادت على وجه الأرض فى وتت صلبك. وما أعجب إنقباض

 السـاعات الثلاث التى سادت فيـها الظلمـة تحولت إلى نور يكتسح إلى الأبد، وصارت
 للكهنة والجند واليـــــوخ الذين مـدوا عليك الأيادى فى سـاعة الظلمـة، وجاؤا إليكك فى


إنزال إلمسيح مـن على الصلينب






بنزرلك إلى الجحيم•



علامة الغلبة على الموت وشهـادة
على قيامتك التى بها نبشر. وما أعجب محبيك النين قدموا إلى فـبـرك ومـعـهـم الهــدايا والعطور
 اللنهب الفـانى، يسكبــونهـا عند جلران قبرك المجيد والمُمجد، فى إيمان وخـــــــوع وهم يقــبـّلون حجارة القبر وصشخرته المنقـورة،
وهناك يذرفون الدموع•

مـا أعجبـ أن القـبـر بعـد أن
 صـارت تشرق منه حعـيـقة النور والغفران، فالا بكاء ولا نحيب بل بل قوة قيامتك قد سرت بالرغم من
الأحجار والأختام.

ومـا أعـجب أن يكون قـبـرك

قبرك ليكون صخرة أساس الإيمان. مـا أعجبب كتـانك الأبيض ورائحة أطيابك ومصاحبة الملائكة لقبركُ، إذ أنك مت لتقون من بين الأكموات كعربون لقيامتيتنا كلنا، منتصرآ على الموت والجحيم والشيطان وجميع جنود الظلمة.相 بهـم إلى نور الفردوبى الذى بلا ظلمة. وما أعجب القبـر الذى صـار مصـدر النور والحياة وأششرقت بنه حقيقة الغفنران بينما كان قبالا مستود ع الظالام والموت. وما الانـا أعجب أن يدحرج الحجر وينفتح باب القبر مهما كانت الأختام والحراسات.

ما أعجب نزولك إلى الجحيم لتحرر أسرى الرجاء وما أعجب دخول الحياة إلى عالم الموت، حيـث تزلزل الجحيم وإنكسرت شوكة أبليس بإفتدائك النفوس الـنـي التى كانت مباعة بسبب اللين. ما أعجب الدين الذى وفيته فمنزقت الصك وأرعبت قوات الجححيم وطرحت التنين وخلصت نفوس الراقدين وكرزت للأرواح التى فى السجن لأنك صانع العجائب (خرح10 1 1 10 ) .
ما أعجب نزولك إلى الجحيم لتنزع عار آدم وبنيه وتعتقهـم من أسر العدو، لأن

 الأقوياء، ومنطقت رجاللك بالقوة لأنك خخرجت لخالاص شعبـك ولتخلص الذين مستحتم لأن اسمك عجيب يا رب فى كل

الأץم.
مـا أعسـجب أن تنزل يا رب إلى أقسسـام الأرضّ السفلية لتعلن مجيئك لهؤلاء الذين كــانوا ينتظرونك على الرجـاء، وقــد سـبـت وأخبروا بمجيئك وأطاعوا وصاياك. الريا ما أعجب أن يكون نــوتك بالنسـبـة لهـؤلاء الأنبـيـاء والبطاركـة والأتقـيـاء شــفـاء لهـم ومـغــفـرة لخطاياهم. مـا أعـجب أن تقــول للأسـرى اخرجوا وللذين فى الظلمة تقدموا. ما أعجب


ومـا أعـجب أن يرنع الرؤرســاء أبوابهـم وأن ترتفع الأبواب الدهرية لكى تدخل فى

ما أعجب قيامتك من الموت ناقضاً أوجـاع الموت وجراح الصليب وحفـد

 للا الضضين وإلى اليوم صليبك باق كما هبر حجر عثرة للذين يرفضون وسبب مهجد للدين يقبلون.
 واللككوت يستعاد. وما أعجب قيامتك لأن فيك كانت اليان الحياة ولأنك حى إلى أبد



إن عيد قيامبك هو ملك الأعياد وعيد الأغياد كلها الكنيسة أبواب الهيكل قبل عمل تذكار قيار تيامتك إبارة إلى غلت أبواب الفردورس

 تردده الكنيسة عن فتح الأبوراب الدهرية وعن رفع آلملوك للأبواب: فالكاهن رسم للمسيح والهيكل رسم للـسماء، وهذه هى الترنيمة النبيرية التى أتشدتها الملائكة.

 أعجب أن نطوف بأيقونة فيامتك لنتُر ونبشر بقيامتك ونعاين مع التالاميذ والنسورة

جهيداً لم يُوضع فيه أحد من قبل.



 الأعمال الميتة.

الم


 الملإكّة أن تسكن فيه بعد أن كانت القبور مسكن الأرواح الشريرة.
 الطيب ينما أنت قمت. لقد قَبلت الصليب كى تثبت للناس ناسوتك رقبلت




$$
\begin{aligned}
& \text { 19 ا الآباء المؤرخون } \\
& \text { القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا (Y) } \\
& \text { (Y) القديس يوحنا التبايسى (Y) } \\
& \text { (YY) القديس ألكسندروس بابا الاسكندرية } \\
& \text { س }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (YY القديس يوستين والمدافعون (Y) } \\
& \text { القديس ديونيسيوس السكندرى (YV } \\
& \text { (YA البابا أثاسيوس الرسولى - ترجمة لكتابه دفاع عن قانون إيمان (YV } \\
& \text { (Yq القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة }
\end{aligned}
$$

## من إصدارات إكثولسچ IX



