## 

$$
\lim _{0}
$$





هضرة مطاحب المداسشة والفبطلة
البابا الآثبا شنوهة الثالث بابا 1إمكندري2 الـ IVV

$$
\begin{aligned}
& \text { Jg } g^{2} 1 / 1 \\
& \text { المـوم الأربـيـنـى الكبير }
\end{aligned}
$$

السبوع الالام
 تد صام عنا وهو نى غير حاجة اليهِ فكم بالحرى نحن ، وتد مهدت الكنيسة لهذا
 ربيعاً لالنفس رالكنيسة ، حيث تتجدد الملبيعة البشرية لتزهر فمى يمه الازمهار العظيم
يثم عيد القيامة المجيد الذى هو عبد الاعياد...


 فى رفع بخدر باكر وصمانيات وسجدات وميامر وطلبات ونبوات وقرا اطات من العهد التديم ، هـكذا جعلت الكنيسة لالمصم الكبير جماً رحياً خامـأ ، رهو ما سنتأمل فيه عندما ندخل الى رحلة المسم الكبير فى المنهج الليتّدجى التعبدى.

بلا كان هذا الصوم اتتدأ بالمسيح لذا رتبت الكنيسة ، لتدعرنا فبه الى تبعية
 يسوح هى حياة اعضنانها ، تحتّى بـ في منهجها الحياتى ، وبهذا تمبع حارسة
 اتت عظمة هذا المسى فی انه ياتى تشبها بصم السيد المسيح الذى جعلته الكنيسة سراً تسبلمه لارلادها العابدين..

وتمدت الكنيسة من وضّ هذا المبى ان يكن مسبم ترية جماعية ، لان كنيستنا جموعية ، وتدبير مذا الموم انما هو تاكيد لمضمن الشركة فی جسد المسيح ، لتمبير توبتا الجماعية هدنـ وتصد هذا المسم من اجل النمو الجماعى

ألموت, المبيير كنسيا






فترة تخزين دشص العام كله..










, المسم الاربعينى المقدس عبارة عن ثلاثة أصسرام ، الاربعون المقدسة فئ



 ان نفمل ذلك قبل آلامه المحية".

وتد جاء فیى كتاب مصباح الثلـدة "لاب التس ابو البركات المحمس بابن كبر" عن المسمبالكبير :-

الآربعين المدستة".




 كان عاميأ فليغز".






1) Dictionary of Christian Antiquities, Vol. 2, p. 972.

قَّب وأحد ، فى الككيسة ددينة الرب مسكن القديسين وهجمع الابرار.





الصوم الكبير تازيخياً






العالم كاه ، ويرجع الئى اليام الزيسل. (I)



 الكبير يقدم فيّ الاتباط عشر السنة صصهاً.




[^0]الصومُ عقيديا
هبت على الكنيسة رياح تعاليم غريبة رلكن المسيع الذى إتتنى كنيسته بالدم
 وهازال المبتدعن والهراطقة والطوا
 المحيع ، بل حسب شهواته الخامع يجععن لهم معلمين مستخكـة مسامعهم




راكى نحفظ وديعج الإيمان التى تسلمناها ، من أجل خلاص أنغسنا وخلاص الذين نخدمهم رخصوهاً فى المناطق الشعبية التى نخدمها الالتى تنتشر فيها هذه الانكار المسموح ، لابد لنا أن نرجع إلى الكسة كيريجماْ الكتاب المتدس لان


إنجيل خلامنا الذى بي نتارم ننغلب المعاندين [اف I : آ|].

## عقيدة الصوم عقيدة إنجيلية

الجنس الشرير من الشياطين لا يخرج إلا بالممى والملاة [مت IV:IV]. مسم الاربعين مسم كنسى رئيسى رسع رهـامه السيد المسيح [مت ؟Y].

وصتى مستم فلا تكنوا عابسين كالمرانيين فانهم يغيرن وجههم لكى يظهِا اللاس صصانمين (مت 17:7].

وتد ودد عن الأربعين المقدسة فـى الرسانل الذمـحية الباباوات الاهسكندرية ،


والسـابعة.(1)

رنجُد أن طتس تكريس الميرسن المتدس ، كان يتم نى الاربعين يواً ، وهو ما
 بحعل الميحفن مرتين فی عهده المبارك - فی زمن الأربعين المقدسة.

ويتكّم إيضأ الباباً كيرلس الكبير عميد الدين فى رسسالته الالنمحية عن الآربعين


الميرفن ، تاعدة الصّم الكبير.


لـا غطله السيد المسيح.(()

لتد كان الصوم الأربعينى من الممارسات الرحية التى مارستها كيّية الرسل





 (هذا الجنس لا يخرج إلا بالصمى والصلاة).

[^1]الاننبياء رالرسل هـاموا ( الصنم فى العهدين )

التبى







ركان "مسسى" هـناك عند الرب أربعين نهارا أربعين ليلة لم باكل خبزا فـم
يشرب هاه \}خر ع Y :


$$
\text { . }|r: r|
$$

فسـل دالق الله مـن أجل الصسبى وصـام داود مسواً وبات مـضمطجعاً على الارض [Y صم Yا :

 .



المصم فی الكنيسة الأكلم [أح Ir :
المسم رالبركات الزيحية [أع 9 :1].


الالخيرة بردد تیم عن الإيمان... آمرين أن يمتنع عن إطعـة خلتها الله).
ولمى الزاتع هذا لا يشير إطلاقاُ إلى بطلان المنوم بل بشير إلى بدع نادى بها




. الهوام جماعية

 الشعب أنـام يهشا
[







$$
\text { فى بيت الرب فی يدم الصمى ([ار Tr : } 17] .
$$

 (T: 1 .












 رنسيأنتا غى وسط هذا العالم .

وهمقم الكنيسة هذا هسوم نارى تلمبنا فيه بحرإرة العشق الإلمي وبتعبير جميل:



 هسحة التكريس التى هى سر التشبيت باللقح القدس ، اللأى يلمهنا المحبة ويجعلنا
 الانى هو جسد المسنية"


 فننوة حياة الكاكت الجديد

نستقبل عيد القياهة وافراحبا كنهاية للقديم ودخيل للجديد القانم .



رودهانية الصوم الكبير
؛ برنامج الكنيسة فى الموم الكبير


 حالة إلى دالة أخرى.








المسيح.






والموم الاربعينى هو مدربسة التوبة التى تُربيا فيها الكنيسة بالصـلاة وسمالع


عدة!
"












! التيامـة




 ولا كبَا" ول فرضاً..







رنزاها..



 قالتطهير بواسها الاعتزاف















 ذلك المدانع عنا ، تمن ذلاصنا ألاكيد اللنى يحتفن وجودنا ريحمنًا على اللوام.















فالاتحاد اللسري الانى حدث بيننا وبين المسيع مـفالمسنا بتجسدد ، جعل



الموم على اسـاس الشركة فى ضليب المسيح.
 ركان يقتاد بالرح فى البرية أربعين يماً ، فلنصم صسهاً درحانياً لان مخلمنا
المومر والجهاد المدحى

ليس هنال غاية اللصوم غير التخلص من الخطـيه ، والجهاد ضد أهواء الجسد ، لان الإتحاد بالمسيح هو صديم انغاية التى من أجلها نجاهد لبس إذلالًا بل قبرلاُ

 الكيانية الصميمة الإتحادية برب المجد يسوح.











اللىى حعام عنا ، فالصوم بحق كترذ تخزين دصحى لiflم كها..

 ، يجعلنا نتشبه بسيرة الملائكة ، نمتنع فيه عن الشهية والانكار الردينة لانـ إيقرنة لالحياة العتيدة ، والموم يُضهع الجسد للمقح ريجعلنا نتال نصيباً من جسد




 الامكات















 عنا وتن أجلنا ، رلا كانت مـحبتنا عرضنة لان تصـبح مجرد الفكار نظرية


$\overline{\text { 1) St. Antoine Le Grand, Letters, } 1,4 .}$



 الا لـي





,



اليتَع أها



*الanق





 حلارة الحياة مـي الله سيدعت كلم تنعمات هذا اللالم ، فلا يمكن لاحد ان يخدم

سبلدين.. - معنى الصوم




للعشاه عطى ماندة المسيح فى ملكهت .



ان تجعل حياذ الانسان فنى شـركة هـع الله : شركة مع الثالوث التيوس .


لا خلاص لاحد خارجها .




الموعد) ، أى ملكهِ الله نى القيامة.




 ...ex




 !النزيوبية.






## الصسمروالمـلاة






























 .

[ ليأت شلكريك ياربى ودرحك القـسس
يملا تُلبى ، هذا رجانُى وطلبى ، با ابانا الذى فى السعو!ت]
ران كان صومنا فى هذه الايام ، لم يعد تهيئة للموعوناين من اجل المعمودية ،





لنتّت بملكرت الله داذلنا .
ويرى التديس كيرلس الكبير "أولثك الذين استتاروا بحكمة المبيح يصرومن



النطية القاتلة للنغس والجسد .
للذك ينبغى ان نعى وندرك هاهية الصوم بغهم جديد بليق بالعهد الجديد لانـ








ونحن نی المصم نطلل عأى الحياة الابدية بجسد هـانت عن كل شهوات العالم




## 

الصوم فـى المنهوم الآبانـى



 الكمات :
(نعماً اليها العبد المالح والامين ، كنت الميناً فم المليل فـُقيمك على الكيّر)


المخينة التى تيلت للابهد (انمث هذا يكون صسيأ اختاره بققل الرب) .



رالمجد والإكزام للنى مدام عنا أربعين يواً راربعين ليلة بسر لا ينطق به ،



 راجعل ابواب الكنانس مفتوحة لنا ركملنا في الإيمان المستصيم ، واحفظ لنا وعلينا هياة حبيبنا البابا شنودة المدالث لالك تتسمع المـلاة وياتى اليك كل بشر.
 . فان هذا يكذى للإعتداد بان الإنسان اللي سبيحيا على الطفس الملانكي يتحرد

(1) (انتّيس إغريفريوس النيمبي )
 تماماً مل زأنيا شتحدث هن العفة !

 غايتهم ، هكـا الانمر هـهنا ايضاً !

 ( ماز السحت النسريانى )




ـ لماذا صـام اللسيعِ رجرُب ؟

لا هـام يسوع المسيتع لم يكن محتاجأ اللى المسمر بل ليعلمنا ، ركهـا ان الطبيب عندما بعالج مريض حنى يشـفيه يمنع عنه الالشياء التى سبيت له الالتعب ،

 النصمة. ( التديس يرحنا ذهبى الفم ) 1) On Making of Man $18: 9$

## الصـوم فـى المغهوم الآبانُى

ما مية الصدم [تعريف الصوم] فى فكز الاباء :--
المسوم هو بذاهم طريق الله المقدس ، رهو صديت ملازم لكل المغفـانل .


( مار البحق السـريانى، )

فبه ينبوع التقعلل ، وبده انخباط النفس .
( القديس كيزلس الكبير - اللطظ الفaسية )

اللزدينة ، نقاقة الإـلاة ، نو اللنوس ، حارس العقل .

النصوم هو إيقنة الحياة المتبدة ، مشابها شياة عدم الغساد.

الصـمر يقرد اللانسان نحو الله.
( اللديس باسيليوس الكبير - عظة 1: 0)
الصوم حارس المـغار ، يعتل الشباب ، يعطى الميبة للشيرخ ، مدن لرباط الزيجة ، مربى البتّلية . ( القديس باسيليس الكيير - عذة Y : 0)


( كاب "اللإعم" - هرماس )
 بالتول اوبالنكر.
( القديس الكلينفس السـكندرى) )


 الاثرير من فـك الصـاثم ، فلن تتتفع شبيأ.
( القديس آثناسيوس - رسالة الي العذارى )


 هـوّك هسنأ .
( V:Y (التديس باسيليرس الكبير - عڭذ ()

 المسم الردى بجانب الصسم الجسدى .
( القديس المبرسيوس أسقف ميلان )

 يجاهد قانونيأ ) [ [ تى Y: O].

- اسـاس فعل الصوم :-

الإنسان الأل إذا أطاع بطنه لا الله طرد من الفرلوس الّى، وادى الدموع (القتيس جيربم )



 هصرحاً ( هذا الجنس لا يخرع بشمئالا بالملاة رالمسم ). ( التديس: يوساب الابيع )

مدام ليس لانه محتاجأ اللمقم نهـ بطبيعت طامر ، بل لكى يشهد ليحنا رلنا ويعطى لنا نفسسه مثالُّ هتاً .
( O:YY:Y القوانين الرسسولية)
من اجلنا مـام أربعين يماً ، اليكثف لنا اللواء لغلاصنا ، وهو لم يستطرد



المسصم الحقيقى فى نظر الاباه.

 على إقترانه بالموم المدحى ، لان فعل الصوم عمل رشطانى بالاحرىى.

الله لا يرغب نى الحسم الباطل ، لان المـانتٌ لله بهذه الطريقة التى تفعلها



 عن الارضبات.
( البابا اناسيس اللرسلمى )

## - م منانع الموم درياً


 طريق الطعام ، هكنا عدم الاكلا مو رمز "المثت" ، هيكذا بجب ان ان نمسم عن


( العاهة إكهنفس السكندرى )

 ( مار اسحق السريانى )

المسم مو غذاء النغس ، وكما ان الغذاء الجسدى يشبع الجسد ، هكذا

 رالمبم يجعل النكر شديد الإستارة ، ويهين النفس - بالذة - لتّبر بحر مذهالحياة الحاضرة .
( (التدبس يوهنا فم اللمب - عظة ا : ع على التكرين)



فهو يشذى الامراض ، يخرج الشياطين ، يطرد الانكار الشريرة ، يزيد




 يستخدمه. ( التديس بهنا فِم الالمب - عن التعاثيل (Y:T)



 أعضاء جسدل

## ( القديس يوخا ذهبى الفع - عن التماثيل r:ع )



(الانبا بسـاب الأبع )





 اللاين لا يعرفن غزضها بل بيتقننض عن مجرد إمتلاكها ليس العهل بها . (الاب ثيوناس )



$$
\begin{aligned}
& \text { الجسد المصوام لا بتحمل انٍ بتضمى الليل كله نانمأ على فراشه ، لان المبم } \\
& \text { بطبيعت سيحبب له النسدر مع الله } \\
& \text { (1) (ماراسحق السريانى P النينهى ،) }
\end{aligned}
$$

## - الصوم يقتنذ بالملادة وأعمال الرعاية الإجتماعية

ان كتت تصبم بسن المدتة ، غلن بحسب مذا العل مسهاً .

-
المقم هو قوة الفضانل اللعحبي ، هو بده هنهاية الجهاد ، بو بالنسبة اللفضانل
 الرغبة نى العطاه ترتبط تمامأ بالمبم .. فالصسم والملاة والعطاه . أشقاء ثلاة. (احد أباء البرية الشييخ)



 ( 1 : r : : 0-0 -

 شرن كلية. (

1) St. Isaac de Ninva, Mystic Treatises Wensinck. p. 161.
!إستارة العتل ، هو مطهر القلب متدس الجسد ، بقرب الانسأن الم عرش الهـ .

( القديس أثناسيوس الاسسفلى - رسالة الى العذارىى
يلزم انن نهب عناية كانيج للصمو كسيبلة نصل بها الى نتاية التلب فليس (الابَ يوحنا كاسيان)


 e المـوم لابد أن يقتن بالصلاة




 ويقنهو ... إنى أعرف أحد الإخنة رأى ذلك ظالمراً بعينيه .
حينا ينحط الجسد بالامسام تشثدد النفس رصهيأ فیى الملاة .
( التديس مار اسحق السريانى )
بهما اللم فئ يمعد . بالصلاة المى السماء ، كـا لـ كان تد مـارا لها جناهان للعبود
( v: التديس باسيليس الكبير - عظظ ( )
2) Alerd de Rievaul Sermon inedite, ed Talbot, Rome, 1952, p. 110.



 فيكمالدينونة.
لا تدتق فی هصوم وتتهان فی أخر ، لانى رأيت كثيرين يفطرسن الأربعين
 تلويهم ربـبن عشودة معلمى البيعة . (1النبا يساب الابع أستف جرجا )




$$
\text { ( إمبرسيوس عذtل } 9 \text { عن المسوم الكبيي ) }
$$

عدا أيام الآحاد.

- الصرم كذبيدة

إعتبر الآباء الموم ذبية ركهـلّ لهذا يتول هرهاس فـى كتابه الراعى :-


(A:r: A Aماس - الامثلة

ع فاعلية الصوموقوته

1) سلاح المسم

ليس سلاح أترى من المسم يعطى شجاعة اللقلب فم هعركة الارباع الشريرة. ان من يدام على المـلاة يكن فى كل وقت مشتعلأ بالنيرة كالنار .



المفاجتة سن ان يهتز .
يـال بخصوص الشهداء انهم حينـا كان يبلغهم خبر اليوم اللذى ينالئن فيه
 ليكللوا بإكليل الشهادة . ( مار لسحت اللـريانى )

لتد جرب آبانتا المسم كلى يدم فمجموا انه نافي وهوانفق لنقارة النفس ، ونهونا هن إمتلاهم البطن من أى طعام كان حتى ومن الخبز البسبط او من اللاء ايضاً . (الاب يرحنا كاسيان )

فلنحب الصصم جدأ ، لان الصصم حمن عظثم - المسيح يطلب مثل جسداً غير دنس دماتاً بالصوم .
( البابا أثناسيوس الرسولم - رسالة الى العذارى 7 )
ب) الموم من أجل الطاءة
نحن نتقبل الصوم بسريد ، لان الذين سبقرنا أمزينا به ، وبالاكثر لان مـارسة
الصمى من إجل الطاءة بمثابة جلد الشيطان بالسياط . .

المصوم وأممال الرحدة والرعاية الإجتماعية.

( هرماس الراعى )
المسم لابد أن يقتنذ بالمصلاة.
( القديس يرحنا فم الذهب - عظة هV : ع إنجبل متى )
 يوجد مكان لمُعرنة اسرار الله.
( مار اسحت اللسريانى )
تاكك تمامأ ان العلو يهاجم القالب عن طريت إمتلاء البطن.
( التديس: يرحنا كرونستادت )




 البطن المريض اللواسع يستحيل ان يسبير نى طريق الرب المنية.
 التغلب على درح الالجمد يشبه من يحاول ان يخد النار بالزيت.
(القديس يرحنا الدرجمى) (الم)

```
(a:r. (أ, ()
( 9 : r. أريجانرس - عغة)
```

        اللصمت كان يمارسع المسيحيون من أجل هفططبيهم.
    ( r )


المصوموالتعقل وذبط النفس .
(الحديس كيزلس الكبير - العظة اللفمحية
\% القديس يوحنا الارجى الارجا \&)
اليُسم وعدم فعل الشر وتجنب الكالم البطال والثضب.
( المديس أثناسيوس الرسمنالى - رسالة الى المذالرى )





المصو رالأعمال ومحبة المساكين رالمصالة رصدم الحواس.
( القديس يوحنا فم الذهب - عن التماثيلى ب : ع )
(الانبا يسشاب الا'بح )

اللصوم كان يمارسه المسيحيون من أجل شضطهبيهم.
( H (الايداخمى 1 )
وينمسح بح القديس يُّحنا ذهبي الفم وتت التجارب.
( عـة )
المسوموالتعقل رضبط النفس .
(المديس كيزلس الكبير - العظة اللفمحية
\% (القديس يوحنا الارجى الادرجا \&)



المـوم التانونى وطزد !لآككأ رالسكينة راللمطف درالمداعة.


المسى رألعمال وهحبة المساكين والمصالح رصدم الحراس.
( القديس يوحنا فم الذهب - عن التماثيلى ب : ع )

1) LADDER, STEP 14

 ( القدبس كيزس الكبير -تفسير لو 1:1 )



 الגطية من أجسادنا كنرتقى الـى المياة التى بلا لأم.
(القئيس كيرلس الكبير - تفسبي Y كر ؟: ا



 نصيباً من الجسـ المحى المزمع ان نكرن عليه فی ثـيابة الابرار . (الانبا انطلُنينس )
\# الموم فیى جذة عدن :-

يتفق الاباء على ان الصسم كان هـو طبيعة المياة فى اللغريس قبل السقوطط كها يتفت هن تول اللتديس باسبليس :--

المسم اقدم عهداً من ألناهـوس... فليكن فى اعتبارنا تدم عهد المسوم ، نهو


 فی الفزدوس كان المصوم ملابهها.
( المديس باسيليسس الكنبير عظة 1 :

 ان يبدأرا البناه من حيث كانت النصربة الالى .




عمله.

 كن اجلنا
(القتيس مار اسبقق الـبـريانى )
الصوم فى المنهـه الليتـور المیى






















 إمطامها لنا الله لان ملكنا عمانرئيل. المسيع قام من الاومات ].

## الصـوم فیى المنهج الليتورجى

## الموم مدخل الم الفصح ( القيامة )

Lent: Journey to pascha.
حينا يبدا الانسان رحلة ما ينبغى طلي ان يعرف الى اين هو ذامب ، هوذا مو

 عيد القيامة "عيد الاعي':' THE FEAST OF FEASTS فالمسم هو اعداد



 الموم الكبير كرحة تحمدنا الى عيد التيامة ، لان هذا الانم يكثّف لنا المراً اساسيأ رحاسمأ جداً فى حياتتا المسيحبة.

والكيسة تبل ان تعبد لتيامة المذلص تعبر الاريعين المتدسة نم البمذا



 رلعاناً من النهار • BRIGHTER THAN THF DAY . وتنوة الغرع العجيب قالغريد فرح رنّة تيامة المسيح فى داخلَ [ تام المسيح من بين الاممات

فنمشاشم الرحلة المى هضن الآب [ أحد إلإستمداد - أحد اللتجربية - احـد الإبن
 اهد الشعانين دتى أحد القيأهة العظيم ].










 (إبمالبية عيد القيامة )



 وفخل المى الجديد لذلالُ نقول : [ ويرينا نرح تيامته سنين كثيرة ].


 مععمديتنا ، اعدادنا لهذا الرجـوع بالتـوبة رالممـالحة والصـلاة رالاعتكاف




المسيع قام ]

وبعد كل هذه التسبحة الا نلاحقظ فمى خدمتنا اليبمية ان هذا الايعان الحمى



 الكنيسة انظارنا له نى الاحد الاول من المسم الكبير ( إطلبوا أرلأ هلكىت الله


 غاية ، حتى يآينّا الموت فجاتة.

ينبغى ان نرجع حياتنا الى الحياء الجديدة التى ألنها اللسيد المسيح لنا ركشنا




 الليترجِية فى الكنيسة ، بكل برداتها وخدماتها بحسب نظلام السنة الطتسية الليتورجية ، انما هى موجودة لكى تساعدنا على إستعادة رئية الحياة الجديدة
 نستعيد رنية الحياة الجديدة لكى نتقب نرجع اليها من جديد ، لانه كيف يمكننا ان نطلب ملكرتاً ليس لنا أى إرتباط به ولا أية فكرة عنه C ان الن عبادة الكنيسة


الزمز للذبيحة المسانبّ [ [ها عدا عشية السبت] ، دهن الإشأرات الليترجية الجميلة التى تدلل على دع الحزن المضمى رالعبادة الهادئة الخاشعة ان الكنيسح لا
 والانكار والالسذة فمى العبادات خلال هذا الربيع المصحم ، ليكون بحق مسم
 تأخذنا الكنيسة رتُعيد المامنا الهدف من المعقدية : ان نرى ملكرت الله رنتنرهة ،
 وحارة مع الله ، نبعأ سحيأ وفجرأ لامعأ سرياً يشرق فى الانمق ، نلا تحرمنا من شبعك يا محب البشر المالح.
 عبونا الى الحياة الجديدة فى المسيح لكى ننقق فرح تيامتك ونراها فى اليم الذى ــنعه الرب لنتهللا ونغرح نيب.

وان كانت عبادة الكنيسا فى المسم الكبير لا تزال تحتفظ الى اليم بسمات
 رإستعادة للهبة الالهية التى هُمبنا إياها ... ولابد ان نركز علمى جموعيا المسم رالمـلاة والتوبة لان فيها عتق شنركتا فى جسد المسيح.

إنها رحلة والل خطنة فيها الحزن المضىى حزن الصيم الكبير البهى اللىى به



 كهدف بعيد اللغاية الاخيرة ، انه فرح العيامة والاخحل المى بهاء الاابدية والتنوة
المسبق للفصع.

 العهد القديم او فى الترة التى يقدمها الباباء والرعاة كها رسم لنا المجمع المتس المسكنى.
 خلال الالحان والمردات [مرد الانجيل >حى بنيوت، + تسشة المسم الكبير +


 الى قعت المساء على المذبع هو المرمذ اليه الانى يبطل معه رفع بخفو عشية رهو




 ( [إغنر لى لانه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غنران ] بلحنها المُمثّ النعال الانىى
 .إيضـأ فلنصم بطهارة ربر ] من اجل مصم سحانى مبارك...
 نعل الحنن المفني ، رعندنذ نتلامس مع عالم آحر ، عالم الفرنس والبلكهت اللذى .





 بالِملاة نال بركة أبيه ، كلمط البار استحت أن يانتى إليه الملاكـان وبالصـلاة
 إليه الله بالفللك وبالموم رالمـلاذ خلص من الطونان ] رهكذا تستحفر الكنيسة







THE LENTEN WORSHIP

## - الحزن المضيء BRIGHT SADNESS

من السعات المديزة للرحانية الأرثزكسينِ بالتى ترتبط بالمسم ؛ الحنز المضى، تلك الحالة من تغيير العتل والتلب رالسلوك رالنغس ، رتجديد الانسان بكليت رصيريدته فى جووهناخ جديد ورتجدد ، ديومينا العظيم الانبا أنطرنيوس "ليست النضانل خارجكم بل هى لكم رغيكم رلا تتطلب منكم سوى الإرادة لان ملكوت الها داخذلكم:





 بلمغغها إلا بالعباد3 من خلال تل
المسنم:الليتدجى..



 صحاسبة النغس بلوغاً الى السلاً بحسب الدعرة التى دعينا اليبا .

وهذا ما أكده التيس العظيم الانبا أنطونيس "إن اللمح التدس يجعل عمل التوبي حلوأ وشيتاً وياخذنا الى التحول الكامل نحو الله ويمبير لنا ملجا وتوت ريطفمز عنا كل الشريد المتحركة" غكل تفير انما يبدا من الداخل مـن الحياة الباطنية لان كل مجد ابن الـلـك من داخل .


 ليتوجية المسم جمالأ خاماً يليت به ، هزلاء جميعأ كاننا يفهمن فنعف النفس البشرية ، فجعلمنا نقول فى المسم [ بمـوتى مرخت اليل با إلهى فـن اجل


 متتابل كل فرد له اننان السمع وعينان اللنظر ، عندها نطالب وتلع ونترجى ونتن تاتلين [ أخطأت يا يسوع ربى اخطان يا يسوع إلهى يا ملكى لا تحسب على الخطايا التى منعتها ] ، ركل العبادات أثناء المسم تحض علم الم المى التوبا وترسم
 الكيسة ، لان جرهر الموم أن نتنرق فرح التيامة رالنمرة ، لذالك هجب علينا ان ان نعيش حياة الكنيسة ونتنفق العبادات رالالحان بوذنها المياعمى لنستير ونيلغ

 (الاستعاد) ، فرح الغلبي (التجربة) ، فرح التوبة (الابن الفـال) ، فرح الفرا الكرازة

 الاڤمئ يشعر كل أرثّذكسى بالعبادة التى تحث على التوبة وحـل المليب



 الجسد فيس ضده ، لـدا السبب يتوب الإنسـان بكليته ، بالدـلاة والمبادة
والسجق . .

وريدأ رويدأ تنفتح مداركنا رنغم أو بالحرى نشعر ان ذالك الحنّ هو بالحقيقة



 الترتب بالتوتر الحلو تمبع طبيعة ثانية ، عندما يختفى القلت بالتوتر العالمى بطريةة ما والى مكان ما ، فنبدا نشعر بانغسنا أحرارأ واكثر خفة سسعادة .

رله ها نحس به ونردده نى مرد الالنجيل أثناء المسم الاربعينى [ سلام الله
الذى يفقّ كل عتل يحل فى تلويكم بالمسيع يسوع ربنا ].
ليست تلك السعادة السطحية المزعجة ذات الجلبة التى تاتّى وتنمرن مرات






 الاخخرى الجديدة ، لسن أن نستعيد فی نواتنا مـعيارأ جديدأ عن الإستغرار

 إليك باربى يسوع لا تبكتّى بغفبك رلا برجزل تزدب جهالتى ] فتكِن عبادتنا








 بتراغ طـى شبه كمـالح ومحب البشر ، إرحمنا كثظيم رحمتل ].

رينا نتلاقى مع ضبياء وجدي الله فى حياتنا بغغرانه دبهجته ، ذال الإشتياق ،


 اللتسبيح المترن بالبهجا والنرح المحى والإنسكاب ، رالتطع التى يغلب عليها



 اللمستيم النى يسرى الثى كيستنا التى لا خلاص 4 احد خارجها.







> المبد الم الابابد أمين ].














 الك بالتيثارة يا الله إلثى اذكر يا رب داود وكل دعته اللبليريا ].

العودة فـريدية لانه حتى ونحن نتتمى المى زمن ما بعد المسيع نـعرنـ رتد




 خلتت ] وعدوة المسيح بكال نهاية الازمنغ عند مجين الثانى الاتّى من السموات المخف الملز مجدأ .

المسم الاربينى المتدس هو الزمان الذى يتحتق فيه فعلاً ذلك الجانب الآخر
 ترتب وترهال ، هلنا يستعد العهد التديم عمن مغزاه وعله معناه ليس ككاب يحوع مجرد نبرات تد تحقتت انما هو نسيج إنسان رخليقة كاملة نى طريتا نحو ملكوت الله ، والتزمت كنيستا بتراه اهـ سغر أشعياء النبى كل يم من أبام الصوم الكبير ، ونستطيع ان نتطل أن نبوة أشعياء هى رحلة مـ أحاد المسم ركان أشعياءالإنجيلى كان يرسم للكنيسة برق النبةة برنامع الصقم الاربعينى.

ونجد ان المزامير أيفنأ تشغل مكانا فريدأ ومركزياً بالحت فى العبادة الليترجية ، غالكنيسح ترى فيها أفنل فانسب اكاكل تعبير لصلاة الإنسان التانب المنسحق المسبع بل أيضا الايقونة الكلاميخ اللسيع لالكنيسح (ديالوع) ، وتأخذنا التراطات الكنسية الإنجيلية للعبادة الليتورجية فى رحلة تحىينا إلى تدس الآتداس

فى النهاية "البصخة.
وهن هنا نجد أن القرامات الإنجيلية الليترجية تد أمبيت الايعينة الغعلية الامسيح والكنيسة ، فهي إستعلان داخل الإستعلان الإلهم ' ويقلل الآباء فى كاباتهم "لالمسيح فتط وكنيسته يمليان وبيكيان ويتناجيان فى هذا الكتاب"... ونذ البده صـاغت المزامير أسـاس صلاة الكنيسة ، فكانت هم بمثابة "لغتها الطبيعية" ، الما إذ شكلت المادة الأساسية والبية الثابتة والداندة الصلوات السراعى فى الاجبية ،
الكتاب المدّدس فى عبادة المومر















> عندما خرب من الكنيسة...



بحسب تعبير التديس باسبليرس الكبير .



 الأجيال ، زمن تاريخ الخلاص ، السانر صهب كـالل تمتيته نى المسيع ، وهذه











 الجالسين بابنمات امام المنجليِ يتغنين بغرح ششنذ من طعام اللمع.

وإذا إلتتنا الى العبادات بإنتباه نجدها تتفسن معرنة عيبتح للكتاب المتسس رتدرة ناياتة على التأمل ليما يعنيه لنا المى حياتنا ، فنتنذى من ينابيع الكاباب

والكنيسة نبع الإيان.

وتَجادب الكيسا فى المبم مع اساسيات منهجها الليترجى فتّام التاساسات


 فنعيش ايماننا ورعرتنا بجدية ، رنكتشف مجدداً نذر معمريتنا صسحتنا فى معناهاريركها.
 رالعائلى مع تطع الالهاء رالشهوات درفض المشرة الشريرة ، هضبط النسس
 الايباد والتككارات على مدار السنة الليترجية، وبالانمص في العبادة الليترجيا اثناءسرةالمسم.
 التى تُرال فيها النبوات، لكى تكثنف من جديد ذللك السر العظيم سر الخلاص MYSTERY OF SALVATION



 الله هذه هى غاية تمد الصوم رشدن...

 اللالام الانى يكهل بالمسيح ويكتل فيـ.




تيامة|المخلص...

نتجد أن الأحاد حسب التحتربم الليترجى التّبطى مرتبَ بالجهام الرصح التدس



تيامة السيد الرب.

## الaصو فى حياتنا

## LENT IN OUR LIFE

## TAKING IT SERIOUSLY .... أخذين الاهر بثـدية.










الكنيسة؟






 فيها ، القد ركزت الكنيسة فى تطع عشية المسم ان نترنم بالفضانل التّى ينبغى ان نسعى لبلوغنها فنقل [ الصوم والصلاة بخزيان الشيطان والزهد يلهزم طـنيانه رالمحبة اسـاس البنبان رالترضب يقرى اركانه وان نطلب ملكىت الله ، ننعطى "مُدة والى آخره ].

 تنرح صـدر ، وإتامة المذبح العانُلى الأسرى ، رترك الخمطايا المحببة المى غير
 نميبك من هذا الربيع المصشى لتحمل حياتث من حياة حسب: الجسد الى حياة حسب الرق ، حتى اذا ما آقبل عيد التيامة يكن تَيابة لحياتل .

لا تيأس من الجهاد لانه مكذا بــارت الخاطلنة التى مسحت رجل اللصلص بشعر رأسها مكرمح أفنسل من العذارى ، إنها دمرح التوبا التى سكبتها حنة
 كانت زانيا تديسة ، راللص اليهين القاتل. صار ابل مرالطنى الغرسس ، هذد هـى اعدال الله وإرادت العجيبة ! رهكذا مسار العشار متى إنجيلياً رالمجدف برلس

 طتس وترتيب تديم بلا معنم لحياتهم ، نعشبي الآن على رجاء أنه عندما نكتش الـا معنى المدم سصده ، نكتش ايفـأ الكتاب المقدس رالعبادة والتتليد رالتاريخ ألكسى كغذاء سحى حتيقى وكشركة مع الله.




 الإختبارى متطلبات رفسريدات ينبغى ان لتلتم بها رجامد من اجلها .. (تابنى الصمب)



 [التقليد السبحى CHRISTIAN TRADITION ] بل فخيانة للايـان المسيمى


 المثُث يستطيع ان يعبر ويختبر مشاعر التوبة المادادتة والندم الحتيقى الإستنارة

 المتدس.


 أيضأ ، والأرثوبراكسية هى المسيحيح العملية ، ان مجد الأرثرثذكسية لا مجدنا نحن الأرثزيكس يكمن فی ثباتها على التسليم الآبانى ، نلا ينبغى ان نعيد مياغة









 والسجود بنرع الصدر درنض الثشـدة الثـريرة والجهاد القانونى والتداريب اللرعية.

لتد جعلت الكنيسة فى تقليدها اللبترجى القططى فى الصوم تعاليم توصينا بها لنسيشا...

$$
\begin{aligned}
& \text { واظطبوا على الكنانس واتلى التراةد هدقرا مسركى فى الصلوات. } \\
& \text { التربة مرمت كلك جراح والمدية تستر كل عيب. }
\end{aligned}
$$

حبرا الاعداه سسامحوا إختكم وباركوا على من يشتعكم ولا تقاهوا من يطردكم.
إطلبوا ملكرت الله وبرد والباتى كله يزاد لكم ويتم.
! !عطرا مستة للمعزين ولا تسلكرا نى الاممد بوجهيز..




بإعنباره جهدأ من أجل حياة جديدة ، جهاد يفوت مجرد إعداد وجبات
 SPIRITUAL REALITY OF EASTER اللهحى

رهذا يعنى إنه ان لم تكن الملقنس المتبع خلا ألتقليد الكنسى وثيقة المسلة






 الرحى الضرندى.

رلكى ناخذ الصمب مانذ الجدية لابد ان نعتبره تدديأ يتطلب إستجاباب ، رتراران

 الإستجابة وعت صنع القرار، وتَت الخطة المدسسة .. فأنفسل سبيل لخطة المصو فأنسهلها هو ان نتبع خطى الكنيسz التى لا خلاص لأحد خارجها ... نعيش ونق خطة البيعة بحسب أناجيل أحاد الصوم [ الإستعداد - التجربة - الإبن الفنال - السشامرية - المخلع - المولمد أعمى چالتناصيره - اللثعانين ].

فهذه الدرعس الإنجيلية العطية ليست مجرد حكابات نستمع إليها جالسين



 سهررأ وهحاسبة للنفس ، وترارأ تصحيحيأ رجهدأ متوامللأ ، بلهذا السبب

الطموال سن ملل رلا كلل متذكرين إخرتا الرهبان فی الترف اللسالنة رالهالية ، حينظذ نكشف عنوبة الإختبار المسيحى الكنسى ونتعلم كيف نويش مسترين فى

أما بخمـوص المسم لابد ان نطرح على انغسنا الانستلة الاساسيح ، لماذا نموم ؟ وها هو المصم q حتى لا نكتنى بالزمهذ.

تد يقنع البعض برمزية المنى فيزعم ان المستع دب المجد صام عنا ، إنن لثتد


 معلوات الكنيسة فلا تزال البيعة القبطية تدعرنا أثناء المسوم ان نثبت أنظارنا على
المسيح ربنا iنقل :-
[ تعالوا وإنظرا مخلمينا محب البشر الصالح منع فعل المسم مع عظيم تراضنعه فوق الجبال العالية بإنغراد جسلاى ، علمنا المسير لكى نسير هثله ، فأبطل توة العلو حيلك رحججه ، رالمجرب إنتضح إمره]
[نركمولجية الموم الكبير]

فالموم جهاد رإختبار وتنوت نترجى فيه ونتوب (ميطانيا) رنتطهر بالإعتراف رنخبى نيه الكلمة (كيريجما) نـخدم نيه ( دياكرنياً ) ونشهد فيه للمسيع (مارتيريا) دتى نتترب على !لابدية (البارسيا) ربعض المجلات الكنَسية تظهر

 ها يربطنا بب هو ان نقتغى آثار وعادات وحياة أباتنا التديسين ، الآين تميزت

 مجرد نظام من الرعمذ والعادات ، يجعلنا بذلك نبتعد عن عمق معنمن المسم

 العطية رالمعطى والمهبة والواهب نمن ان واحد ، بل رنيس الكهنة الاعظم المى الالبد
 المى المسيع تاند موكب نمرتنا وهو على جبل التجربي ، يتدم ذبيحر المسم Yجلنا

 الآتداس السهاوية نهو الذبيحة التى ذُبحت عن خطايا العالم كها رهو الذى يُدّم الذبيحة والكامن نى أنبواحد رهذا ما تشمده الكنيسة عندما تتقل لحن [ميغالو]..
bUT bY PRAYER ANI FASTING © الكن بالصسم والصلاة
ليس هنال مسم اربعينى بسن إنتطاع رمسم ، ناهداف المسم المحية



كين نطبق شذا التعليم فى حياتنا..



 ، ولكن الميم جدأ هنا هو ان ندرث رنعيش المحتـى المسيـحى الغريد للمصم
رضمونه الرحى النسكى.

الحدث الألل كسر المسم على يد آدم فى الفرلمس عندما أكل من الثمرة . المحرمة ، والحدث الدانى مع المسيح آدم الثانى الذى بدأ بالمسم ، غآدم الانل
 قاسهلها مو ان نتبع توجيه الكيسح الليتوجى.

غليس المتصـو من هذه التراهات الإنجيلية زيادة كم المعرنة إنما الغاية
 وعترلنا بكل منـنـ الإمتهـامـات رالتتترات رالإنطباعات ، رهذه الترامات

 [CHANGE - RENEWAL - DEEPENING] كغرمة تغيير وتجديد وتعيت. فرصة نعتبر فيها كلامنا كتية هانلة لها تدسية لابد ان تكنَ للبنيان لانتا سنعطى



فـد الخطبة

3الكمى يتم هذا الإختبار فينا لابد من المشاركة فى الخدمات التعبديا فيى الموم رلابد من أن يكن هنالك ترار وجهاد ومتابعا للعبادة الليتوجيا رالمشاركة فيها : $\mathbf{N}^{\text {كل هلوات باكر } \text { PARTICIPATION IN LENTEN SERVICES }}$


 والرأقدين هن أجل المسعاند رالترابين رالتخضايتين والموعرطين ].

 [ قيث المياة منا تبلغ غايتها بل عبق محتراهـا فيه [ في كانت المياة , رالحياة كانت ند الناس ]..

 يهب الحياة ، الله فتط فيا الحياة هبو رحده عنده المياة ، يهبها لا لا فی الطعام


تدبير الكنيسة فى الصمم...

ركانت ماساة آدم إنه اكل من اجل نفسه هو ، والاكثر من ذلك انه اكل "بعلّل
 فلانه إعتـد ان الطعام يـلك الحـياة فى ذاته ، وانه اذا هـا تنايل هذا الطعام

 للاعتقاد والايمان مو اللل رحده.

ان الغايح اللحيدة لايمانثا انما تكن فى الإتكال رابإعتماد على الله والله حدد






 الينبوع الحى الالى كل من يشرب منه لا يعطش ’ إنجيل أحد السامريا " ، وان




 , المت نتسا



 [لهم خطاياهم ]..

ونى التعليم الأرثوزكسى ليست الذطبيّ همى التعدى ركسر آاعدة تستوجب العقاب نحسب بل هى إنقطاع عن الحياة التى النم بها علينا الله ، هـى عطب تـ

 أحياء ويبةينا علمى تيد المياة لكن هـنا يككن السوال الالساسى ، ما ما معنى أن






 مصجو ! تجيب الكيسة : لان الإنسان رفض المياة كما تدمها برمبها الله ركها
 بعص الله نتط وعرقِب ، بل بسترطه غيز مسيم العلاةَ بينَ وبين العالم ، لتد






لتد رفف المسيع ربنا ان يقبل تلك الاكنربة الكونية التى نشرها الشيطانّن



 المسيح نفسه اللى صـام عنا ، كلك الخبرة التى بها يحرنا منا من الإعتعاد الكامل
 الساتط ، عالم أدم التديم بإعتبارنا جزعاً هنه لا نزال نعتعد على الطعام و المار مار
 رالاكل اللنى ناكلك رالمياة التى يسندها هذا الالكل ، يـكن ان تكن حيـاة فى الله رهن اجل الله...

رهنا نقل ، هـل اللقمح للانسان ام مل الانسان للتـح \& الانسان النى يعيش
 المهت ، لقد مار جزهاُ من طهامنا بالفعل [خبز الخلمة] جسد ولم المسيح نفسه ،
 القانون اللنى نردده فی ختام العداسات أثنا الصوم ونترل :
 الطغمات والابرار هـارخين قاتلين : يا من مـام عنا اربعين يمهأ فاربعين ليلة اتبل


 هياتنا فى "احد الهعانين" ، ويالجملا هو سمر غلبتنا رتيامتنا فم أحد القيامة العظيم.

ان كلمة أدم في العبرانية تعنى ( الإنسان ) انه اسـمى واسمنا المشترك جميعأ ، فلا يزال الانسان هو آدم رلا يزال آدم عبد الطعام ... هتد بزعم انه يزنمن بالله


 رحده]... ينبغى ان نعرث اننا نانكل لنظل أحياء لكننا لا نحيا لكى ناككل ، وعدم


 المملهد أعمى فى إحد التناصير 9
 آدم الول ، أتى ليستعيد الإنسان اللى الحياة الحتيقيح لهذا بدا الحا بالمسم (نبعدما

 المحرش لما صام فى البرية لكى نمنع مثل، فى زمن رحدتا إنا ]..

بالجوع مو تلك الحالٍ التى نتيقن خلالها من إتكالنا على شى، آخر عندـ


 ليس سـوْلًا أكاديمياً نظرياً بل نحسه بكامل اجسادنا هنا يأتى وتَت التجربا

وزمن4.
 الجديدة الاتى تجلت على جبل طابدر.. كان إلمـوم فى جملت جـوح من اجل الله


 لذا ترابية وعكنرا ملازمين البيعة بنسك وتترى لان العبادة الليترجية تحمل النسك


 ونى الكيسة الالمى كان المسم دانمأ يعنى الانتطاح الكامل يعنى حالة الجوع


 اعتمادنا على عمل الله يمبح مرونا انتحاراً .

ولان المسيع نفس تد جُرب أثناء المسى لذا نـا بقيت لنا فرمة واحدة بعد تجربت لنتجنب تلك التجربا فلا مغر هنها ، رالموم البدنى وإن بدا خـريدياً فإنه يمبع بلا معنى بل فأيضأ يمبح خطيرأ إذا إنفمل عن الجهاد الرال الوحى ، رإذا

 ليتقدس اسسك فى كل جيل وجيل.. الطرد انشياطلين عنا لنكهل بسلام لانه ليس لنا

آخرسواك ].
رالموم فن بل فن العنن ابدع فيه التديسين أيعا إبداع ، ويكن الامر خطيراً رلا طانل من وراهه إذا مارسنا هذا الغن بلون عناية رحذر اعنیى بلمن ارشاد اب
 دانُح بالصعاب والجهاد والتجارب التى تنتظرنا ، فلهذا السبب عينه نحتاج

اجل التنارل بإستحقاق. الطلبا عنا وعن كل المسيحين ] التداس الالهيى .









 إلانى مـن الحـقم وأهد التجربة،




- نالصصوم هو الجـباد الحتيتى والعرال ضد آبليس لانه تحدى ذلك اللقانون



اين نحن الآن هن هفهوم الصسم الامصيل ؟ كم نـدن بعيلون الآن عن هفهوم
 مدنرع ، يا لها من ضـحالة وهجرد تغيير طهام !! ان المسم لا يعنى إلا شى،
 لنكشف فى جوعنا ان ذلل الاعتماد ليس هو الحتيتة كلها عن الانسان وان

تُقاش فى ديمودة مستمرة ، نتقنبها أثاه الصسم كنست وستيرة للحياة بجملتها.. لأن الارثئزكسية هى العيش رإلاختبار والمارسة والتنهت والتلامس المستمر من
 ركلنا رأى واحد لا رأيان

> ان المصو نمط حياة تشدد فيه الكنيس2 على التوبا كـعهرية ثانية [اعمطنى يارب توبة لكى اتوب تبل ان يسد المقت فمى لهى أبراب الجحيم].

راللنين يدركن ويعرفن ويغهمن جمال العبادات وعتها يتمتعن بها ، فالجلل بالليتوجيا هو السبب المباشر فى فنعن ممارسة الموم وادرال غايته غيمبع

مجرد مجموعז من نرانض وعادات غذاء: ج ، ولا طريق إلى إدراك رسحانية

 تعبدية نسكية بعيدة عن الشكلية رالالية (حينذ لا بتعب انمنا ، ولا يسكت لسانتا ، إذ ننطت بكرامة الموم والملاة).
 تلك العبادة التى تكثش من خـلالها رنـية الحياة والموت رالأبدية ، ونترنم فيها
 الكنيسة : غبينما نحن مانمون نحس خلال العبادة انتا نرنو الى شاطئ الوطن السماوي كان سفينة حياتنا تتهادى حيث تعيز نميبينا كرطن ركــوإطنيين [الهدنا إلى ملكركّ] ، نقتّرب من أرض الاحياه وأمل بيت الله ، معا حدا بالآباء ان يفنعما فنمن صلواتنا ، [نغم ياسيدنا اقبلنا إليك رإعطنا كمالأ مسيحياً يرضبيك ونصيباً مع جميع تديسيك].

راششئ يجعلنا نعيش الصوم بعيداً عن مفهى الغريسى التانه اللنى يجعل اللهـيم سـلبياً ، إلا التامل فی ملواتنا الكنسية التى استطاعت ان تطبع فى نجّبا انتا حلارة هذا الزمن الرحمى ، حتى ان اعضـاه الكنيسة كلها عبر فغان الـا



 نتى [

 رلككل منظرسة حياتنا ، لاننا آنية اللسيد ، رهياكل متدسة لـ.




 كها : فتحمل الطبيعة بالملاة رالمسمر رالتذكرة راليتظة رالتركيز الى تقيا ايجابية

 اللذان ممل بهما الانبياءرالمديتن رالليواءـ]..
 تنرع المدر بأعمان التربا رالرحمة , إلمبا والفدمات رفترات الالنتطاع ، نلا


بالمسيح الذى مام عنا.. [إتبعنى] [مت 1 : 1 1]
[LENT : STYLE OF LIFE وـ أخيراً يصير لنا الصـم نمط الحياء:
قانخيراً يمبح لنا المصق وعمارسية العبادات رالصلوات الفردية رالجماعية كنعط


 بالموم رالمعلاة دأنعأ بايديهم سيرف وإسلحة ، ربنا يسوح ملل الـسلام يغبط
 رالمللبات مع المـوم ، شهداء المسيع تغلبقا على المذاب بواسبملا المسم راحتعال هبره ، العذارى الحكيمات المتسربلات بالطهارة كانت هـمابيحهن هعلزة زيـتأ بالمـلادوالصوم].


 المسيح يعريس الكنيسة لكل الخاطنين الذين يشتات إلى رجرعهم إليه [لانى اعلم
 مبارذأ تانتلأ اللهم اغغر لى انا الخاطمي].

لاننا بالمسى نتال غنران الخطايا والتطهير [إنتا نحن هـعبك رغنم تطـيعك ،
 المسم اغغر لنا خطايانا] - [برسدة وداحا رنياحـاً من اجل المسم تكن لنى الدينِّة]





 المسوثبت المجاهدين.


المسيتِ تفلبرا غىى الیذاب بقاسطة المسم رادتمالل مبره].

, الصـلةة].


 ننقطع الاهواء والشهوات بسكين الرقح ، ونهبط اننسنا بتعفف ، نامين فـي الفضيلة والرهدة شاهرين على كملة الله مواظبين على الملاة القلبية بندامة ترع

مעر.

> [تعالوا النصسم صسماً كاملألان بالمبلاة والمسم يغفر لنا الرب].








رإنتفنح المجرب الـامه].
, تتتهز العبادة خلال فترة الصوم الفرهة لتذكرنا وتحضرنا إلى اكششأف الحباة



بالصمم امسعد إسحت ذبيحة ماهرة معطبأ اشارة للمسيح . بالمسوم خلم يعقب من عيسو اخيه راخذ بركة من إبيه . بالمسم ترإف الله علم عده الهـالح البار ايمب وسنحه الثفاء .

بالمسم ارتفع يبـف وهلث على ممر . بالمسم رفع الله غفبّ عن اهل نينهى . بالموم تتبأجميع الانبياء والابرار من اجلك بانناع كيرة .

بالموم ارسل العديسين ليكرنوا فى جيع البسكنة. بالمسم نال الشهداء المجاهسن الاكاليل غير المفنمحلة.



 هحبة وذهد وصمالحة ويذل وعطاه .

لابد من أن نبدا من البيت [ المذبع العانتى ] ، لابد ان نغيز نمط حياتتا رنغرغ
 والمواظبة على الليتقرجية ، والإتداء بدعلمى الكنيسة العظام وسير حياتهم كالالثبا أنملرنيرس وهريم المصرية ,التديس الاتىى مسسى الاسود والانبا بيشـرى حبيب

- مخلصنا الصالح

بالمجد واإكرام لمنن جاع ليظهر أن أخذ الجسـد رهـار معنا من أجلنا ، غير
المنظم الالى جاء راشنة علينا نمبير الخاطمن مبراً .
ارحمنا ثم ازحدنا وارث لفـعنا واقبلنا وجد علينا بالغغران ، واجعلنا لارامرك


 الرحمي.
 إيها المخلص سن اجل المسم اغسل المذارنا].

تسسط الجرع رالعطش ، تشبعنا ألكنيس امنا بعاندة عبادتها حتى نتنا ععليأ
 مباداتها طابع الدالة البنريا ترجى الميران الابدى.

السيمرات]

ب! لـ行





لذطبابنا]..






 -إلى انتشترة علينا بهجة تيامتك يسلام

رالمسيع إلهنا عريس الككيسة يعضدنا فد خداع الشيهوات ، رب الكل النى













 , المرطتات.

إنها رحلة تأفذنا فيها الكيسة إلى احشضان الاب السمارى ، مرداً بالاهاد الليترجية
آحاد الصـوم الكبيـر
 مينتأمل فی آحاد الموم الكبير فى هذا النمل ، لانه لا حياة رسحية من غير
اختبار وسارسة رحمل للمليب فى تانونية الجهاد .

ويعلمنا الانجيل ان التوبة مى بداية الحيـاة المسيعية الحتيتية وشرطها



 كرقت مخمصن اللتوبة والجهاد الرحمى ، من اجل التمتع بنرح القياما .

رهذا الترتيب الطقسى الليتدجمى لاحاد المسم ، يجب علينا أن نعيش، كحياذ


 لنا أمنا الكنيسة الرشليم الارضية التى خارجا عنها لا يرجد خلاص .

وهذ الاناجيل [ اناجيل آحاد الصسم الكبير ] ليست اللترديد رالامعغاء فـى الكنيسة فنحسب بل التمـد منها ان نحملها معنا اللى بيرتنا لنحياها ونلهع فيها ونتهجاها ، عندنذ نقط نقف على حقيقة خبرة الصمو ونتأمله بالتياس الى حياتنا فيطيع الطقس حياتنا اليقية ، لان الانسان المسيحم بجملته كانن ليترجمى عليه ان يتدرب كلل حين على الصلاة والتسبيع والتمتع بمعية القديسين وبركة الحفرة


 فم الاممد بقجهين نالله يعلم ثاماهرها وخافيها]

وتوصينا الككيسة فى إنجيل هذا المباح بالتسليم [ تال لوتهتما بالغد بالمرة
فالغد بشانك يهتم ، وإطلبا ملكهت الله وبره والباتمى يزاد لكم ويتم ] .
رفيیا نتجمع حل الكنز السماوى رولب ملكيت الله ، لابد أن نتتنى اليميرة

 يشبه4ا الآباء بالتاثد الذى إن ستط أسيراً ماذا ينتفع الجند بالذهب ؟ وبريان

السغينة الذىى إن بدا يغرق ماذا تنتع السغينة بانخيرات الكثيرة التّ تعلكاها 1
رالعين البسيطل هى التى لا تتظر فى إتجاهين رلا ستضارب اهدانها بل يكسن لها هدف راحد رفكر راحد بسبط فنريد غير منتسم ولا متذبذب ، ثلك العين البسيطة التى لا تعرج بين السماه والارض لان حب المال يجرى ودانغ كـيمن ،
 اللشيطان القاسى المبلك ، ويمير ميلكاً حينما يسحب التلب إلى الإمتمام به وإلتكال عليه حيت ظلمة التلق والإرتباط بشكيات العالم ، فعصض الإمتمام بالحياة ذاتها ينشغل بالآكل والشرب ، رعوض الإمتصام بالأبدية ينشغل بالعالم رالأمود

كذانا عرجا بين الفريتين، ولانحيا فى الكنيسة أمنا ساعيين نحو خلاصنا ولنردد مع القديس أفسطينوس شـيم التانبين "لتد خالتنا يارب متجهين إليك وستظال تلوبنا ثلقة إلى أن تستريع فين".. لبانه ماذا ينتنع الإنسان لو ربع العالم كله رخنسر ننسـه ؟

ولنتامل الذين كان يذكرهم بولس الرسول بالخير، رالآن يذكرمم باكيأ إذ أحبقا

تركز الكنيسة فى هذا الإسبوع على الاستعداد ، رتّحدث عن المدتة رالمبلاة



,إلتوبة الإيجابية واعمال البر ، فنرى ملكرت اللِ رتدنت لفينا الحياة الالية .
:نـمع المسيح نبع الحياة ينادينا لكى نجعل كل كنوزنا فمى السماء ويحذرنا من
محبة المال ، (لا تقدسن ان تخدموا الله رالمال ، لا تهتموا لحياتكم .


ويجذ ان نسعى هذا الاسبوع " أبانا اللىى فى السعـوات " ، هيث نشعر
 سبب الامراض النفسية رالعصبية والقلق والخفن والرعب من المستعبل ، هو ان
كنزنا نى الارض حيث قبض الريح .

وترنعنا الكيسة لكى ننشغل بالليمـاء حيث كنزنا الحتيقى ، فنرى الله ونميا فى

 المسم والنسك ببهاء سسرع ) سـمارية نقية نسمع فيها المشودة الاللية بان

اللسماء رالارض تزولان [ـت عY : 0٪) .
وتلغت الكنيسة أنظارنا إلى مراحم الله لنلتزم بها ، رنطالبنا لنصالح خـصسنا
 حنين مستمر لنتل ممتلكاتنا إلى السماه فيتحمل كنزنا إلى فوق .

 الله ونحب المال غى ذات الوتت ، لذلك تمصدت الكنيسح فنى احد الاستعداد أن





 مخانة من جها الاينرنة المبلة .
בه الأحد الثانى هن المسم الكبير احد التجربة [مت \&:1-1






الجيدرالعنبالهـالح..



 .


 خيرات كثيرة فككن كان يرفع دجهب إلى اله السماء رينظل إلمى المبرأ الأبدى رالمدينة التى لها الانساسات .
 الحقيقية مي الله ، وكان يسالى ويلتمس أن يسكن فى بيت الرب ويتغزس فم هيكا
المدس .






الللذين تركا الـلـ رالغنىى بالكراسى .

لقد أرمـانا الرب بالبعد عن إلمتمامنا الباطلل بالمالم [ لاتوتموا ] من أجل




ينصب إدتماعنا على ما هر أعظم لاجل بلوغنا المياة الأبدية اللانمة .
وتتعنا بالاحضان الأبرية فى هذا المسم يجـطلا نتدرب عطى الإتكال والتسليم
 إننا فى يد الله الانى يحوط على دَيسته بسود من نار ، بإعطاها الوعد الإلمى أر؛

رلان البرية [بريا سيناه] كانت بريا تجارب إنتصر فيها الشيطان ، لذا ننى

 هن اجلنا وهق الذىى يتدس الكل كالث وحل الموح القدس طيه كالتدبير لاجل إنسانيته

## - لماذا صام المسيع وشو غير محتاج للصوم ؟







 غلب بأنحم ذبث اللشيطان لذلك يدعرنا التديسون دالنـاً أن نثبت أنظارنا على مسيح البرية كتائد لنا نى حياة النسك. .

فيقل مار اسحتّ "ان المسيع يتدمنا بنفسك فى هذا المركب النسكي صانماً هعتزلاُ هصلياً

هتد أنطبعت سح الاباء هذه نى هلوات الكنيسة نلا زالت الكيسة فی عبادتها
 وانظرطا مخلمنا مصب اليشر الصـالـ صنع نعل المسم مع عظم تواذيعه رعلمنا اللسير لكى نسير هثه) ذكمنالمجية الصصم المقدس .
a كيف يجوع السيد المسيِع مع انه هو الذى يعطى طعاما للجانعين ؟
جاع أخيراً مع انه هو النى طعامأ للجانعين رهو الذى يشبع كل الجياع ببره



 الارض









ريقول الانبا يسساب الابع ( أتانا الابن المحيد بارل درس مدله رعلمه بانارة
 !

## (أما يسوع فرجع من الاردن ممثلاً من اللقح التدس)




 انه هو هـدس كل الخليقة ملم يرنض ان يصير انسانا من اجل خلاص رحياة الكل , بل تد معار شبيبأ لنا فى كل شيّما خلا الخططية .

ـ كيف إمتلأ المسيع من الروح التدس وهو مانح الررح التدس ؟

رتف الشيطان الماكر لييى الرب كلى ممالل المسكرينج (مذه كما لمى فأن ستمطت



 تسجد له الكراسى والارباب سيسجد لُهذا المنجس ! النه مكوب للرب الالـي
 اللنى خدح كل الذين تحت السعاه . . لتد بغت السيد المسيع العر الليبطان على
 الشيطان ، هكذا غلب وإنتمر لحساب البشرية كلها . - إن كنت إبن الله فإطرح نفسك من هنا !!لى أسفل

هلمى تجربة " المجد الباطل " فهو يسال عن برهان الالكهية ، فأجابه الرب (إنه تيل لا تجرب الرب إلهك) لان الله لا يسعف الآين يجربونه رلا يعطى المعونة لهم



رهكذا نتد غلبنا فى المسيح رفزنا بالنصبرة فيه ، ورجع إبليس بالخنى اللنى غلب آدم رتمكن فيه قديما ، وهد ذهب الآن خانباً لكمى نـلمسه تحت الآتدام لان المسيح الذى مام عنا ومن أجلنا رجُرب لينتصر لحسابنا ، غلب رسلمنا التوة لنغلب قأعطانا التدرة على النمرة را إلمكانية على الغلبة ، إنها علاتة كيانية حمية

 حروبه معنا ويستخدم كلام الكتابِ لكى يخدعنا ويتىلها مُريدأ أن يُستطنا.

- درجع يسوع بقوة الروح الى الجليل

لعد بسكن الرب البرية رصام عنا رجُرب من الشياطين رهناك فاز بالنمرة لنا .


 ولنا اليعطينا الشبع والغنى ، وبنفس هذا الجوع انتمر عيى الشيطان ، فلم يمـعد [الى البرية] كمن هو ملزم او دن هو السير إنما معد بإشتياق الى المعركة ، وان كان الشيطان يذهب الى الإنسان ليجربه، إلا إن لا يستطيع ان يهاجم المسيع ،
لذا ذهب المسيح اليه .

قال إيليس : تهم إبليس ان ألم الجوع سيحقتّ مقامده النشريرة وتال له (ان كنت ابن الله نتل لهذا الحجر ان يمير خبزاً) رمنا الشيطان يجرب المسيع كانه

 طبيعة أى شئسيككن من عمل ونعل قرت الله رتدرته ، وعلم المسيح دهانه رحيله الماكرة فلم يحقل الحجر خبزاً (كما حطل الما. نى عرس تانا الجا الجليل الم خـر)

وصد إلحاح الشيطان رفمضالمه تانلّا (ليس بالنبز وحده يحيا الإنسان ) .

- ماذا ربحت البشرية من تجربة المسيح الأولى ؟





الانسان
غالنفس الناطتة العاتلة غذانها معرنة الكلمة [ اللوغس ] لقد أراد الكذاب أن يههم البشرية أن حياتها كها لا تحوم إلا بالمعام ولكن الرب علمنا الن الحياة الـا




 الشييطان ، لتد إتغذ المسيع جسد طبيعتنا راتحد بنا فـى ملاتة حياتيا حميا



 التعليم حياة رخبرة فحالٍ نعيشها Y













 أبليس رعبجويت المرة ، لتد قام لنا السيد نغسـ نمرذجأ المصارعة تجارب البليس
 بحارينا عذدما يقف بجوارنا يترينا ريسندنا فى تجاربنا ، رلا ننسى ان عـر الخير














 ليس اكلأ رلا شرباً ، رليست العبادذ مظالهر إجتماعية ار إستعلاء على الآخرين ،







 ترجه بالاكثُ فـد الذين تتدسوا . لانه يشتاق بالاكثز ان ينال النصـرة علم الأبرار.

 تركز الكنيسة فـى هذا الاحد علم تِصا الابن المـال ، لتُرينا هنان الاب ،











 اللىى لا بر لـ إلا بالاب.








 التى تكر ذكرها خمس مرات فى مثل الابن الضال .











 .



, دُنـردة الثالث .

 نعبر عنغ فى مديح هذا الاسببع عندما نتقل :

 الالقح مستو محرساً من كلى الزلات) .

عاحدة هم الحلا للكخرين والاولين واحدة هـى الله ، واحدة همى الحلة التى تعطى

 الماه ، حذاء النور الذى تدس بع الحيـات ، الاب المتحنن بسط مـراحـه عن

ورجوعنا الى الآب السماوى يآتينا من راتع الرجاء واليقين رالثقة ، ولا نعرنه

 هم التى تدفه ان يتنى من جليد ، ويمدر المیع الكامل ريستر ، ويدلا من ان الان
 هلاكه ، وبدلا من ان يعطى عتربي يقدم تبلة ، نترَ المحبر لا تعيم رزناً اللخطية ، بتبلته يغغر ذنوبنا وبعواطفه الابوية يغمرنا ، هو لا يغضحنا ولا ولا يشهي بنا ، بل بل
 خطيت) (مز

ونحن ايضاً فى احد الابن الضال (الاحد الثالث من الصسم الكبير) ، علينا ان










## ويحيا-

رعودة الابن الضال الم بيته ، همى عردتنا الم بيتنا الكنيس امنا جعيعأ ، حيت تطهيرنا بسر الاعتراف ( با ابى ، اخطأت إلى السعاء وتدالمل رلست مستحتاً بعد
 يكن الاعتران والاترار بالذطايا التى جاهد لنتلع عنـا نى سرالتربا والاعترافـ ، رعندنذ نانذذ عطير المغنرة...




انها العودة الي الحياة بعيدا عن الثللـة الخارجيا ، حيث ثلبس الحلة الارلمى




 "بإستعداد انجيل السلام" ، هسا اليد الذي تعيد إلا عيد القيامة عيد الحياء الابدية
 حيث الذلاص وملكهت المحبة ، وحيث البية المتدسة التى تنادى الیعيدين رتبحث




الخماسين المتسة ، والنسجدَ الثالثة يثم عيد العنصرة.
رنترنم ني المديحة النى نملمى بها ا2ثاه التتنيع نى التداس الاليمى للاحد الرابع [رب الجيشش العلوية اتضع ر اخذ جسم انسان وتكّم مع المرأذ السامرية تال لها الـا الهـتينى فانى عطشان] ، عندتّ نتطلـع المى المسبح رب المجد بنبوع الماء الحى

 ، من خاطةٌ اللى كارذة وبشرة كلكل الهل السامرة.

ودن اجل ربع السامرية ، تكف الرب رحلة مشتة وتعب احتملها من اجل



 ريجرع لذلاصنا .


 رخادمين مثُمين لكى ينرح الذين نرعوا رالذين حمسوا.

هـ > كان يسدو

ذللك الفكر المفاد لذلادنا.



الموم :
طبيب النفس رالاجساد إحتفن رفى حبه زاد
عندما رجع له باستُعداد النم عيه بكل البركات


















و ماذا! يعنى اللرب بدكال : إدعى نشجل





 ر"اذهبى وادعى نجكّ" ، الدعه رتعالى لتفهمى !

- السجد لله بالمق والحق :

لذلك (هدتينى انه تاتى ساعا ل غ نى هذا الجبل رلا فی الرشليم تسجلمن للاكب




 انيسجلما).






 أتريد ان تصمد ؟ اهعد ، رلكن لا تبحث عن جبل : (طمبى اللرجل الذى معونته

يسوح فى طريته الى الجليل كان لابد ان يجتاز السامرة فلتى المى سوخار ؛





انه لاجلت تد تعب رب المجد من السغر اليك ، وها نمن نراه تمديأ رضعيفاً


 رضنعف المسيح صبب الخلمد صنع عنل الهلال الابدى.

لتد اخذ يسوع على عاتمه ان يتعب فمى رحلته اليك بعد ان اخذ جسد وان كان هو تد مـار فـعيناً بالجسد فلا تمر انت فـعيناً بل تقـى فـى فـعـغ لانه

الكنيسح كلا بلدت من جنب المسيح المطمن :
 شكذا المسيح رهو مطمع على المليب ، وبعد ان رتد "باكورة الراتدين" وخرجت

 تمارسسا الكنيسة لخلاص الانسان وحياتء من جنب آدم الثانى لهو مستسلم المقي مثل افعغ مخلوق. إذن نضعف المسيح هو الذى يجعلنا اتقياء !

لقد تعب المسيح وبإتضاعه جاء الى البئر ، جاء منعباً لانه حمل جسداً فنعياًا ،





















جسدا ، هو الكنيسة.

## - با الحنول تد ابيضت للحمهاد :

(اما يقلمن انه يكن اربع أشهر ثم ياتّى الحماد ؟) لتد كان الرب متلهناً على العمل وكان يعد لارسال فعلة ، ركانه يقل لهم "إنثى اريكم حماد آخر قد ابيضنومار جامزاً للعمل.
(لالك ها انا اتول لكم ارنعقا اعينكم وانظرسا الحتل انها تد ابيفت الحماد)




 المتواذنعات .

انا الاى اكسلك مد ه المسيا :



 بخمرص الهيكل رهذا الجبل ! ولكن فى الحتيتة ان الرب عندما يأتى سيزدرى


 الان تد مُسِح المسيا لان كلـة " عهسرح" باليرنانبة تعنى "المسبح" ونى اللنة

العبرية "•هسيا".
تال لمر بسرع : (انا الذى أكمك هـر) الان بدا إيمان ألمرأذ يتكسن ريثبت ريسرد





 رالحال (تركت المرأة جرتها) بعجرد ان سيعت انه المسيا ، لانها بمجرد,ان هبلت

جعلت يتحنن على زكا ، ثلأ النظرة التمى تطلعت الى بطرس الرسيلـ بع ان انكر.
ترى أيآ نظلزد هذد التى يوجهها الرب نصر هذا المريف اللمقَ عمى الفراش لمدة

 . لهمى نفس النظرة التنى نظرها يسوع لارمة نايين.


 نحو اله ، هنا الشلل الرحى يثير شنـة الرب نحمنا جداً ، فيرجه الينا نظرة رحنان مملوءة شهاء ويقترب منا ليقطل ( أتريد ان تبرا ).



 بنمس احد ولا يفغط على احد ، راتف يترع على الباب ، بل بالعكس تد جاء الوا



 العامل نينا ان نريد وان ننعل ، وهذا التوانتق نى ان تمبح مشيئة المسيح رارادت *ى ها نريده نحن ، مو تمتعنا بالشـاء رالخلاص رالسلام ، لذللك نمطلى (لتكن

مشيتك ) ..

وفي هذد المعجزة ( معجزة شفاء مظلوج بركا بيت حسدا ) مسوة حية لعـل













الاحل الحامس للصوم الكبير (أحد المنلع) ( ير ه : - اA ]





 خالةاً , ريفعنا امام كرن لايزال نى حاجآ الم الخلّت.


 نحمنا.. تلك النظرة التى جعلته يتحنن على التى أُمسكت فـى ذات الفعل ، والتى

طيب ألالواح سلكن فيـا


 kأكاك با الفسى عاد فاديك

 من آلم الكطلا

$$
\text { - الأحد السادس اللصوم الكبير ( (احد الملولد اعمى ) [ بـ } 9 \text { ] }
$$

- أحد التناصير

لقد كان الغرض الرُنيسى من المسم الاربعينى الكبير فى عميو كنيستيا





 قوتها وناعليتها وقيتها بسط الهتامتتا وانشضالنا وسط ششاغل اهذا العالم.

رانجيل تداس الاحد النادس (اهد النتامير) هو انجيل الند انجيل الملمّن









 رينفيا المشورة الشريرة ، وبعد توبتها ورجوعبا الم بيت الآب ، متمتع بالماء.

الحى الذى من يشربه لا يعطش ابدأ .
لتد شغى الرب اولاُ جسد مغلىج بيت حسدا [ يو م) ، ثم طالبه ألا بخطمي بعد


 وحياتعالااخلية.

هروذا مريض بيت حسدا يمرخ اليمب يشكر من انانية الانسـان ( ليس لمى



 بذهب الى المقيدبن ( الملرع ) ، هيعلن ذاته حتى لغير المنّنين ( الملمق العمى ) انه الخادم المقيقى.

فلا بأن رولا فشل بعد ، لتد تام المخلع محمل سريره بعد rA سنة مرضاً ، بعد



> انها جديدة فى كل مباح لهُى من لدد الى سد.


ويتضح من عظات التديس كيرلس الاورشليمى للمرعظطين رايضأ التديس







النيزنينيك.

هن اجل هدا كان الْنكر الليتورجى والمنهج الكنسى التعبدى وتراطات الكيسا

 |lاربعينى|'



النعمة|الهية.
وأليم فی انجيل الاحد السادس هن المسم الكبير (انجيلن الململهد اعمى) فى





ونجد ايضاً ان القديس كيرلس السكندرى تام بتفسير معجزة الملفو اعمى





- كنت أعهس د الآن إبصر



هوكذا يقرهنا النكر الليترجى الكنسى خلا فتدرة المسم الى الاستعداد + التتافتعرالمحبة هصلاة المخدع.

تبفل التجرية لان السبي المسيح انتصمز الحسابى + المياه الحبا التى تشبع

 ثيم مشاركا المسيح نى آلاهـ فيى السبرع البمذة.

ريمر المامنا فى هذا الإنجيل ، المسيح رب المجد ندن الذين نتدنا البمر




 ربى يسوع المسيح اغفر لى لانه ليس عبد بلا خمية رلا سيد بلا غغران ).

فالتوبة معمدرية انية نستعيد بها هبة الحياة الجديدة التى سبق ان اعهاها لنا

النه مدب البشر المعالح اللاى لا يشاه دوت الذاططن مثل با بِرجع وديحيا اللىى
 المؤمنين نى المسم إلم اللسيع اللنى مـام ليقدس هسوعى ويكمله (مـام عنا)


 ركارذة بعد الن كانت كارثة .

و اليوم تشد الحاظ المومنين الي المسيح الخالق المحب اللـى خلق أعين للمـلمِ



 ر

## كـِّ المسيع


 نغنسه انه الند الحقيتي الاتي الى العالم وهذا الانجيل (الململد العمى) هو إنجيل نو العالم وإنجيل أبناءالند.

أن عيوننا الرححية تد أصيبت بالعمى فلم تعد ترى الله أو تحس به من أجل هذا تجسل المسيع ليشفى عيون البشر الداخلية من العسي (ندا تجلى للاهم) فنى إنجيل الململهد اعمى (يو 4) يقدم لنا السيد مورة محسسح لشفاء عينى الانسان




- وليما هو عجتاز رإي انسانأ أعمس هنذ رودته

لان رينا يسوع المسيع مملوْ بالحب اللانسـان هـهتم بخلاص النفس ، كان بجول يمنع خيرأ هلم يتأخر عن أى عمل من العمال الرحمة ، فـصنع آية غيز
 احداً فتح عينى مملمد اععمى).
 الخرفف الضال ويغتش عن اللرمم المقتر وينتظر رجوح الابن الشارد ، ويسعى وراء اللمامرية ، ويشفى المخلع ، واليهم يخلق البمر من جديد للمقلمد اعمى
(المسيح الخادم ).

- هصكذا رتبت امنا البيعة الارثزذكسية فى الاحد السادس من المسم الكبير

 المعجزة ترينا جموع الامم التى لم تترجى الله زغم انهم كانيرا خطاة ولكن الله





حدث للامت بالمسيع يسوع.
لقد حدثت هذه المعجزة فى يوم اللسبت آخر ايام الاسبرع لان الابن الوحيلد رينا يسوع سكن بيينا راعلن ذاته للكل فى نهاية ازمن رآخر الدمهد ، ما أعظم أعمالك

يارب كلها بحكة صنـتوا.

هـهـا كانت مـعبجا تجارب ، احزان ، بلايا ، امراض ، نشل ، مضـايتأت . اضططبادات ، لنثق انها ستنفل لمجد الله..

لتد تال السيد ( يمب ان اععل مادام نهارأ )
إن عمل المسيع ان يتم مشيئة الآب السـاوى اللنى الرسله ، لذلّل فـهو يعل فى النهار حيث الندرالايمان والاجتهاد والتوبة.

 نسمعها من !النجلية لنسلب فى النهار وفى الند لان الها الهنا لا يسكن إلا فیى اللند ، لان هـو الندر الحقيقى الآتى المى العالم ، كلل من يعيش بعيدأ عنا ينطرح فـى الظالعـ الخارجية




فى موضّع مظلم اللى ان ينفجر نو النهار ويطلع كركب المببح فى تلوبنا.
iها هو الملمود اعمى ، ونحن جميعأ معه نولد عميان ليس لنا مقدرة على نية الله بسبب الفساد الذى دخل طلبيعتنا منذ سـترط ابينا آدم رئكن المـلاح الله تصحبت ، يتقدم المسيع من نغسه لون ان يطلب مذه أحد ، ليخلقَ البصر اللمكلود





 الوالمىيبصر


 حرية هجد ارولاد الله .

## بئه




 . وعن أع اله






العينين بـأت إلطرية الاولى التى خلق بها الانسان.




كعجزة المملمد اعمى كان يُععل فيه طقس تذكار المـخرة (المـخرة كانت المسيع)


 فوق فنزهل لمنية الملككت وةبول الابدية.
.إنجيل قداس المملمد اعمى يشرح لنا عمل المسيح فـى المعـوقية


 والاستنارة لانه هو مصدر الحياءَ هصدر النور.

فتأخذنا الكنيسة المى عمقق الفكر الليتوجهى لكى نراجع هياتنا
 هستنيرة خلال ربيع السنة المصحية فى الصوم الكبير.

- لنسال اننهـنـا :

هل نحن نتمتع بـاشراقة نـو المسيح ؟
هل نحن نعيش بركات المعمودية ؟
لقد اعطانا المسيح ان ننال هعرفة الثانوث التديس الواخد فى
 وهملكته فی المعمهـية المقدسة

سلوام صورة المعهوقية المقدسح التى بهـا نصير بنين مُخلمصين
 الذى يهبنا الملادة الجديدة بالمحمودية لانه هو المُرسل ، ولانه هو اللذى




ندزك أسرار دلكرت الـه.



- بركه سلوام


 الآب لخملاصنا .



 رتَاهتا ، وان الكنيسة تذكرنا في الاحد السادس هن الصنوم الننا نلنذا
نود البمبر اللقحى فى المعمقدية .
 نحو المسيح نفسـه مباشرة ، أى ان الاغتـسـال فی بركة سـلوأم سـر فاعليته من صدمير; سسالة المستيح.


 كذلل كلـ الذين يدعى عليهم السم ربنا يسوع المسيح أبناء المعموياية)





 وركفى انه قال :
انا إعلم انتى كنت الممى والان ابصر

لقد كان هذا الرجل مملون اعممى بابباه ايضاً . والعكهة هذه تتكرد

 المسيع ينظرد خارجأ ركفاه .



 عميان والان نبمر.


 الصلاح



 ,العمى ومن اجل الشياذين والعديان.

ان الكنيسة تأذذنا اليم فمى الاهسبوع السـادس منز المسم الكبير
 فی دارّلنا.

البمبيرة الجديدة التى وهبها لنا اللنه نى هماه المعمودية ، البسبيرة




اللدين مـنا اكثّر من الآين علينا .




ان توبتنا هم معموديتنا المتكردة التى نسترد بها بهبيرتنا



















 المنسيع يسوع
 الاططال رالمشغار الرضنعان اعددت سبحأ بارادتك يا رب - لا تخانى يا ابنة

 إرهـانا يا ابن دأود مبارنُ الاتى بأسم الرب ، هششعنا لابن داود فى الاعالى لـلك

احد الشعانين هو احد الاعياد السيدية الكبرى السبعة ( الحد السعف )
 اللى يلهمنا ريتربنا من حدث دخل السيد المسبع ملكاً فی هذا اليهم ، رهذا

 لقبفل كلدة المعظ والتعليم ، وعندنذ نحيا هـا الحدث الخلامسم سرانرياً ونشترك فعلياً فى حياء المسيع مذلمنا الذى علمنا طرن الذلاص ، ، فتمسير حياء المسيع








Y كـلك عليها ( أى الرشليم ) بل ملا على قلمينا وحياتنا .
فتتتع حياتنا بالنعـة رسشاعر التوبة ارالتديس ، هـا هذه الالحان والتسابيع إلا دموع القديسين وشركة النساك وتسبيع المترحدين التى ادخرتها لنا امنا اليعة الاوثئكسية نحن النين إنتهت الينا اواخر الدهود .

ونحن فى هذا الييم نسير ( الكنيسة كلا ) فى موكب دخل المسيع لاوششليم
 المسيح ربنا ، فنبارن الرب ربنا صلكنا لان ليس الاموات يسبحرنك يارب ..

با كان هذا اليم عيد سيديى كنسى ، جعلت له الكتيسة مقس خاص به ، نتقدم فيه المى المسيع ( مسيح الكنيسة ) مئكدين بنرتنا له مبتهجيني بأبرته ،





 وندأد الشُقبه .



 النيّانين:







 والمزة إلى الأبد أمين با عدانربُيل إلهنا وشلكنا ] .
 وتشركنا فى موكب المسيع فحليأ رحياتيأ واختباريأ ومن ثم نفرح دنشبع بالتذكار
الليتدجىى على المستىى الباطلنى.
ويقل التديس يعقوب السرجم :
"حبك انزلك من المركبة الى الجحش . عوض جنو الكاربيم غير المفحرصين ، يبجلك جحش .

انزلتك المراحم من بين العجل والجهو واجنحة اللهب لكى تجلس عمى ابن الاتان
 بين اللنمانين

كاروبيم اللنار يباركونك طانرين ، رهنا الاطفال يمجدنان بتسابيحهم .
 نزل الجبأر من عند ابيه ليفتتد مكاننا ، وبإرادته بلغ الى منتهى الاتضاع ، ركب

الجحش ليفتدا بالاتضاو شعبه .
زكريا النبي حمل تيثارة اللمق ، راسرع تدامه بترتيل نبيهي بابتهاع ، شد
 يأتى راكبأ جحشاً ابن اتان [ زك 9:9 9 ]. .

ودا لعظهـ هـذا اليمم اللى ارسلل فيه الرب التلميذين بسلطان الهي اليملا الاتان





وفرسان ولا بالابواق والناى ولا بمركبة نانية ، بل بحب واتضـا ع عجيبين ..

انتا بالتانل المتراتر اثنا رهدة الكنيسح فى المصم الاربعينى ، نكششف مجدداً









الاخير (البانسيا ) .
 لانتا فى الحرب مع ( رئيس هذا العالم ) الانى لم يستسلم بعد ، الالىى غلبه السيد






 الله ليس طعاماً ا ا شراباً بل هو فرح سسلام بالمقح التدس .

وجوعنا وعطشنا لا يسده طعام ششراب انما يسده ذللك الغذا ـ الجرهرى الذى يحغظ حياتنا المرحية ريقريها ؛ بالرغم من جميع الحرفب والتجارب التى تجعلنا نكلل بعد جهاداً تانونياً .

[^2]
 التقليد الاطتسى الليتردجى برشانيت الارثوذكسية ، بعيدأ من خطر العقلانية الغربية

وحرص الكنيسة على لوام يسية القداسات ينير لنا التقليد الليتورجى الأرثوذكسى التبطى بكامله ، بلكى نغهم مذا التابير الكنسى لابد أن نشير إلى

 نبع المعرفة الكنسية الإختبارى والمجوى لتياهِ رينا يسوح المسيح ، والتداسان الوان الالهية اليمية تزكد على فردنا بجهاد الموم

الأفخارستيا هى المجى، والحضور نغسهـيا ، والمعرفة الفانقة العقل والمطلتة فى كسر الخبز ، حيث ملكهت الله حاضر منذ الانن فى الانـخارستيا بالمشاركة فى الار
ملكهت الفرح والسلام والغلبة ملكت الثاليث القنسس المبارك .

فغى المووم بينما نحن نجوع للطعام الجسدى ناّخذ طعام الابديِ وبينـا نحن

 بل ببهجة تلب ، من اجل حضود المسيح وبشارة الفرح الابدى لملكيت الله ، الها

تاركين الاهتمام الجسدانى متطلعين الـى السماويات حيث وطننا الاصلم الاري
وبالتالى نمعد اللى حيث مععد المسيع ربنا لناكل لا خبز الارض اللى نـى نصم عنه بل لناكل ونشرب على ماندة المسيع نى ملكهت الابدى ، ملكتِ الفرح والنعيم
والاشراقوالمجد .

## 

## قداسـة البابا شـنودة الثالث

مرمأ بسحانياً
كابات الاب الموقر

القمص تادرس يعتوب ملطى
كتاب الصوم الكبير

## الكسندر شـميمان

رحلة الهوم المقدس
المتنيح القمص بيشوى كاملـ
-كطعا للحياة ، يكن مسم هذا مدان وغير متبول .







 (التأس الالأهى )



 مصراء جبل: التجربة .


[^0]:    1) Irn. Epist. Ad. Vict.
[^1]:    1) N.P.N.F. 2nd Series Athanasius Vol. IV, p. 502.
    2) Ency. of Religion and Ethics, Vol. 5, p. 766.
[^2]:     جسد الرب ولمه ، النى هو خبز الحياة الحق النازل من السماء اللىى يُعطى

