

سنهة 17
 in
 عאا










 خلدهتهم والسعي ذليرؤ ووحياً وادبيآ بكل ما أوتينا
 عن "شضيدنا بعو نتهم الاد بيرة والمادية
 خليل


العام الجلهير!




厷



 نتّدي باشعته في ظالماء هنا الالفر ف الهصيبـ
 اللمالم


 اللى دة ابر ترقد فهها

حّيت الشرت والغرب
لق أقه













 وفي بدء هـذا المـامر تُذكي اعتنانَا













 وعاش شوبب" الارضِ طرَّا

 وزالـ ظلامُ 'الجهل من فلا النهى

 نقد كفَّتْ عن بهض ما يدُها جنت (اسعد خليل داغه)


حتى قالل احد الششر اح (ما من رسالة اخرى غير ها ها





 .يكوز هـصوغا بعا)
كانت هي الو حيدة الباقية بين ايدينا

وهي رســال كـيّبت عداد المِية والموده
لـتتضيات ظروف خعبوصية ور.مـا كان في النية
 وارسات من كور~نوس الى تسـالونيكي التي كانت
 من الحو ادث وقع تحتستر الخفاء وفي زواليا الکكمان , لا


 الاولى واكاز المسيتحين الاولين وقد كتبت الرسالة بهد وصول تيّ ثا ثاوس هن

## المسيتحيت الاورلى

أجهـت آراء البا مـيْن والنقادة با أقدم كتب




 المسيحيون الاولوْن في ادوار سذاج اجهrم










 اللرض بن رسائله



 الانجيله (r) وقد أعلن هـها
 (الهة في جهاد كثير)



 الهود من اليهودية (الهِود اللين قتلو الالرب يس يوع ( ${ }^{(9)}$ ) $\times$ ن











$$
\begin{aligned}
& \text { 1:r(o)r:r(z) z:r(r) o: (r) r:r ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { t:1(1z) o:r(1r) z:r(1r)r:1 (11) }
\end{aligned}
$$




 اولا" - الركاتب -الـن بن كمن الزار في صفات الـاتات البادة في ثُنايا سطور ها وصنات
 ادنى ريب بان ما اشتهات عليه أنـا هو اصول الا








 وهدة السّو ادلائا البر هان القاطاط عليالوهية اللسيت ( بدون ابداء ادنى عذر ) وهي بوجهة الى جاء باءة من
مؤمني الهوود والالم


 بدليل قوله ( بولس وسالو انس وتيو ثاوسه" (r)

1:1 (r) 9:r (1)

## الشرق والثرب







 الآب قد ارسل ابنه من السطاء (ووستّتظرور ا ابنه من اللW6ه)(r)



 هذه مي ار ادة الله قداستع"،

 , ويلنها الآن (اي في الوقت الني كان يكتب فيه




 الله لالخلاص والقداسة (رونشهدك لـيكي تسلمكوا
10:0 ( $\varepsilon$ ) $1:: 1$ (r) 9:1 (r) $11: r(1)$
re:r(q) rr:o ( $\Lambda$ ) r:s (v) $\varepsilon: r$ ( 7 ) rr:o (o)





 ولم يكن ملتهساً أجراً او همروفاً من اللّين كتب


 مبادؤء مبادئ جندي أمين (رالنصحع لا إسينّ درع

 وزبدة الةقول ان كل ما خطاته اناباله في هـنه الرسالت كان هسنداً اللى اختباره الششخصي وايانها في النه ويسوع المسيتح ور بائه بالخلا غير المقصود بين ضهير المالاطب والمتـك كل لا سما في \&:
 على كو هذا الاسلوب لجرد الت:ايلـو الالهام وقبل الخوض في فض السر الز الرسالة تقول بان
 في هذا السبيل أم ضروب الآلام هو الاني
a:r (r) I. $\operatorname{gair}(r)$ lv, lighg v:r (1)
$1 \mathrm{~A}: \mathrm{r}(\mathrm{o}$ ) $\mathrm{A}: 0$ ( $(\mathrm{s})$



 جيء الاب＂）（＂）（＂وءــد جئيء ربنـا يسوع اللسيح＂）


 قديسيهيه）（ل）（ولان الرب نغسـه بهتـاف إصوت

 （r）（r
 والانبياء بل له ذات الهة واسمه عةرو نا بالبم الهـ اكثر مـــ مرة（מالله الآب والرب يسوع

范
锶
10：z（ $\varepsilon$ ）19：r（r）rv：o（r）10：z（1）
1：1（9）｜r：s（ 1 ）re：r（v）r：o（7）rr：o（o） $1:: 1(\mathbb{T})$ r：1（（r） $1 \varepsilon: \&(11)$｜l：r（1．）

食 ．

 تلمح الم ضيقات اللؤمنين وانها لغرض سام عند الله
 （ ${ }^{(3)}$ ）（الضيقات）





 كان بولس احدمه وبهد ان عاش على الارض حيـاة
 يسِو

 بن الابوات《





[^0]
## الثرق والغرب

المسيحية الاولى
 ليس فقط للمؤهنين بل للبشر ية قاطبة وفيه يثّبت



 .
 اكثر) (3) (3) ليس في هذه المياة فقط بل بهد اللوت





 تحول من لثشري الم المي في خلال عةدلدن من









 الآتي



 لالمود اللسيحيين والتنتعرين من الام ولا شك بان ها بل هذه الالةاب له صفات









وبع انه قد عاش على الارض حياة قصيرة


r:1(o) $1: 1(\underline{\varepsilon}) 1:: 1(r)$ iv:0 (r) $1: \varepsilon(1)$

ir:r(1)
( () ${ }^{(1)}$


اقامة الحِجت وادلاء الادلة ؟ كنا في هذه الرسالة ما ي! اللمa
 حتى اليوم على عهـه الاول وسطط اشتعال النيران وصصليل السيوف وسيقق ها هو في قلو بانا الى ما شاء الله







 وبالروح القدسى) Ogr: $|(r)| \lambda: 0(r) \quad \wedge: \varepsilon(1)$


اندخل شاءر آخيالياً ، واخرج عالها ماديًّ

*     *         * 


 البر كن - في وسط كُيج الdيجاء ، و في حين كانت اللعلوب واجفةة ، والاعصـاب عنتفضة ، واللنغوس
|
موهو
 ير ادف هـنا القول المثل السأر (احك على جرب"



هدأت الاعصابفار كخت اللعضالات عن همل
الـلِ

*     *         * 

ما انتشـرت مبادئ ويلسون الار بِة عشر في
 الا انسان جُون بكارب اناه الانسازه، وقاللصانع







 الطمع من فزع الفاةة وخوف اللطوى

ان مبادي ويلسون لا كتها الاجيال اللاضية ين عهي مشيخة بني اسر ائيل واشتراكيـية قدماء اليوناز, وجَ،ورية قدماء اللو ومان الما الجيل الحاضر . فليسماقاله ويلسون بدكة. النهو الا زبدة ما الختمر في اذهان البشر من سالف الاحقاب

: Lato
 , والاووقر 'طية فرع عارض . تلاكُ جرثوهة النظام


 في ابإن ذلا الاضهـر اب الاني مادت له الارض






احتدمالشر بين صفين هالئلي الكبر من الامّا
,
 وحةوق طبقات الثهـوب ؛ وحقوق وئات النالى ، ،


 الشَبوب تحت راية جمية الامت"



هدأت الاغعاب سكنت المغاتلات


 الدولية

فطأُطأت الرؤوس امام هذا الحق الناصم واعحقت

 فزهق الباطل و انحسم النزاع * * *

fll
أجحل وتنته . لان ويالسون لا صصعلو كك نادى .

 فتنت تالك المبادئ الهالم لانها وقد اص:حتحت
 في يد لز امة هتظلمة و وني يد كل وئة من المشر

 الحرية . ولا تعتب اذا قامت فئات المال "نالب الانصاف. ولا تستغرب اذا كسـكتالام الصغيرة
 ويلسون التي ق:الهما كبرى الدول خولّت هـنـه الخقوق-فاين الفت:ة ؛
الفتّة في قلب النظالم رأسأ على عقب بل في
 ماذا يكدث فيا بين المدم والبناء. تأهل كيف ياكون اضعر ابب المألمو ار تباك بين الامرين الما





الادديان . ثم استتبت في السياسة -ـفي الـلكوسات. ثم جمات تُستتب فى الاقتصاد --- في الاشتر اكية.

 . هناد الا بالسشة الاجيال السالفة وألسنة احفادها الـاذر

*     *         * 

ان مباديء ويلسون هي مباديء الف رليون




 هسا كين العالموتلى عستدينيا الامر كانت هذه المبادئ قبل الحرب حايث الم خر افة
 صأح .

 قول حق. والةولالاق الهمراح الهنىسلا ح

قديم الزمان ．والى اللآن و الى الابد ف فالعالم استمتق بنيانه ويريد ان يكدد بناهـ

 فاص：جت بهد بنذ حقائق ر اهنة
 فاضبح اللالم كلا جهr كانت الاشتر اكية حاليث خر اوفة حتى اوائل هـنا


 في يو مه الخاضضر ما استيّغرق دهر ها الأفابر
فالى الامام ابعا التيار الاجتامي! الى الامام :

تّ تالا الحداد

 تعجـ لاضطر اب الفالم المستمر وتالاط الامو الاج

في بحر هشا كاه المجـجاج





غير عناء وخسر ان

为 为 学
جمالت مبادىء ويلسون اساساً للهفاوضة في
شروط الصالح．ول كانت وضع اساس في نطام العالم الجمديد

 انهت الحرب والصملح الصنائي لم يتم ومباديء

ويلسون لم ينفذ هنها شيُ＂تقريبا

لان مسألة الهدم والبناء ڭخلت تَستغرقو قتا． ونالعالم لا يزال يشـاور نفسه في هتى لشُرع بالمدم

وحتى بتى لـشرع بالبناء



 هتقد من الضضى !




 مششحونة بالحسد والقتل والخمام والنصر
 الله قدام عيني ـ يالشقائيُ وتماستي ! الرقيب الاول-مبولاي . مولاي المزيز . (لارقيب الثاني)من هو حنانيا الاني يناديه ف:جيءي به اليهء
الر قيب الثانيـــــالاسف لا اءر فه

شاول-ا آهايتها الكبرياء ؛ ايتها الشهوة الهدو القديم اللدود أنت التي ق:تلت شاول وغر ست في تنسهكلبذور الاهو اء: :الطمعوالغنرورو كبرياء اللالمو الجسد وجنم ! (لقد خدعتيني ايتها الحية اللالمونة :الشهوة التي ييعبادة الاوثان.شاول وثني ! الاسر ائيُلي الليور و وثي ! وبئس الو ثئي

(ردههة في الزقات السمى بالمستقيم)

 وا القين ير مةانانه)
شاول - (ينفجر بصوت عالل) ويكي انا الانسان
 الرقيب الاول - (الثأني لي حدة) هذا هي ميو اله اليوم
 شاول - شاول . شاول . لاذا تضطهوني با آه . قد اضغهدت مسيح الجمد ! 'تطاولت على الرب!

 خطية ابدية تلعق بنغسي أبد الدهر ؛






الوت . الوت . الموت ؛ رمالكُ رجي ؛ ويكي
انا الازسان الشثق ! من يكالصشاول الاول منجسد
هذا الوت
(ير تي هنغيلا" من القنوط ورالاعياء)


هو الذي ينقذلك (يتّسدى له الو قيبان ولميكو المونا قد رأياه عند دخوله لاستغر اقهنها في التأأمل

اللعيق عن مالة هولاهما






حنانيا - ايها الاخ شاول .....

الو شش الفانري؟
حنانيا - ا اناهو حنانيا

رأيسكت في رؤيا وها انت قد جئت ....
حنا ايا - (يض يديه على شاول) الها الانخ شاول : قد أرسلني الزب يسوع الني ظلهر للك في
 الروح القّدس . بالم مـسوع النأصري أبحمر .

لا

 عيماون شاخصتين افقياً) (يإرب لا تا تقم عليه






 ! !










 داخلي . آه : ماأمر أجرها : الموت . الموت.

انه الخق الني لا مر اء فيه
 وكيف ارتاب ! ولكن يأبـ ! ! أأبت !أنت


 سطوت على الكنيسة ا انتركتحرماتالبيوت او ثقت ر جالاً ونسـاة وسهتهم الى الختف .


 كنت انا و اقفاً ور اضباً بقتله وحفوغا" "ياب
 .

(رِّ" ثي ثانياً على فر اشهه)



 شاولل - (يقوم وقه ابتلج في محياه نور لا لی) نور ! نور ! ابرتعلنفسي بعد ان اضاء منيالبو الهر .
 موته لنفسه؛! بل ل أبها المسيتح من على ذلك الصنيبـ فالن شاول

شاولل - الرب يسِوع الني انا اضطهده : النا منه الشناء ! قل لي بيق الله هل أنت واعيد هن

الكاصر
ح
شاول - \#الهـا الاخ شاول" !






 شي هثيشاوت ارادته ان يبيق عليه ؟(يصلـب ذراعيه على صدهرهم









هن ان اصصدقه حنانيا

## رواية في سبيل الامبراطوربة الرومانية

اذهبا بسالام
 اليوم (يغر جان)



حيث يقف الاخوانّ)
 وتتزف بفماك بان إسوع الميتح قد صلب وقام وهر الآن حي؟
شاول - نم اؤز ون وساءترف .
حنانيا -- هل ت تريد ان تيتمد بالماء و الزوح
 واحيا ثانية (يعلب بِديه على صدره ويكي
( ( 4 )
حـانيا - (نلمسيحي الاول) اسكب ماء (اليسكب
 بيده وحنانيا يصب اللاء على رأس شاولـ بوباء

من الصدف)
 ,لاوح الالدس الالد الواءد

 حنانيـاوسائر الاغوة ويمقب ذلك سكون
(عيق

حانيا - وستحيا في الحلياة التي يكيا ها الآن ليس
لذاتك بل للذي مات لاجالك وتام ثانياً
شاول - ارفع عني يد هتاهـاك أيها الاللا الهظم
 لقد فههت الآن - ولو ان السر يـون كـلا



 يا النه. قدس يارب هذه المدوع الماطهة لتك لكون
 اليـاهكي لا يمتمد هذا الانسان ! (لشاول)
 خطايالك دايياً بالم الرب . (يشير حخانيا الى



 واجرى خالاهاً عظلما فيا بينتاً وسيتم الآن على يُل • تسالوا نصـلي ونتّتل . هل جئت
 ويتقدم اثنانز مهنه الى شاول حيث كان الآن
 حـانيا - (لارقيبين) والآن آرّكاهنان. الرب بهكا.



 ,شاول في وسطهم بلا حر الك بوجه متألّ شــاخص نكو اللما،) وبْتــة يستفيق وتّبدو مينه ابتسامة !



في الاحادِث التملية
عيد الميلِ
ا
نور نيويور كك

في ليلة عيد اليلاد يينط كنت سائرا آ في احد


 كل منا عن احو ال الآخ خر قال ليءبد الثالوث :

 وحسن الحظ فقد وعدني جنـابـ المرسل الورع القس جون وقريتهه الفاضانة ان زِور اني ولا شالك




 اليو يسكب على عبهه من روحه فيتنتأ ..... هلم ياروح سن الريا الاربع وهبّ على هنا القتيل ليحيـياه
 يظلا الراكَون سجوداً ويقف حنانيا كأن
الروح المهه ويضغ يده ه عل رأس شاول)


 يارب. روح الحـكهة والفهم . روح الالثورة
 القّس العزي. روح يسّوع (ينتصـب شاول



هو الربه ؛ (يبقى صامتًا)


 (يّق شاخصاً اللى فوق)


وسط شجر السرو بكانب ذلا الهر الـكبير "قدم اليه المرسل وبعد ان حياه بلطف قدم له لسـريخة من
 واحتر أم وقدم له مقابل ذلك ختماُصشير أَ- اذ يعتبر حسبـ عادات البلاد أنه ليس من الاداب عدم تم تمادل

 الالنـن في الزالمة
فاطرق التركي هيهة وعلى وجههد دلائلالتفكر



 اللظر والمر فة ور با الستتحق الة:ولا
فابرقت السار ر الر سل لمذه الـكإكات وشكر

 النور ثم سار في طريقه بمه ان وعده التري باني بانه سيطالم الانيلـ ونسـى في الحعول على الور


 النور الحقيقي الاني ينير كل انسان أتيا الما المالمه"
 (البقية ثألتي)

بلجنا المنز هتى وافق المستر جون وقريتّه وبهد ان
 قصير عن الاحو ال العمو بية قالل عبد الثّالوث: اظن جناب القس جون الني، تنازل بتّشريفنا
اليلية لا يِيزل علينا بكديث يناسب نيان عيد اليلاد الز اهرة.
فابتسم المرسـلـ وحر بيده على جيينه ثم بدأ
.

 يفكر في هـذا الاه . فالرسلون او زالز عر بذار








 غير عادية






 - الـا


 لماعدوم سيلة بها اهل الى الغرض الالنشود الا وهي


- بور كُ فيك من عفو مفيد للائة الاجتماعية

ان مشرو عك لفي الغاية من الاهيمية


تشترك انت بي في آكام هذه البية ه








في مقآضيع كبروه
الفكرة الاولى - في ذكر الصدِّيّقي
...



- اي صديقِ تهني؟

 اعاطط الز الال في كل عصر وهال من قالبوا بكيليل




 تشبه نصراتـا كلم الثبه واما طريقهتم التذليل
 اليسذلالك صو ابا ابيا الان غ - بلى . على انه يذطر لي خاطر آخر وهو -
-- وهل تكتب كل سيرة على حدة ء


 (»الي الايمان، نسبة اللم جهاده المستطيل فيسبيل

 .وضوع كرازته. - حسنًا والآ ن ماذا تريد مين اناه
 اولا ان تصلي الم الله لاجل هذا المـل المهم وثانيا


 علهت بوجود سيرة عر بية عن جياة ذات الشثخص الذى نونوي تأليف سيرته ارسل اليّا افادة بذلاك .
 كتابتها وانا لك من الشاكاكين والله لا يضيع اجر

المسنينين

*     *         * 



 اليوضهت يدي عليهاو وهي ثشر جهالة سير بن سِير الزجال اليظام . وقد دعاني حرر الثرت والنر والرب

رواية شي؛ غنهم .
 كنيسة الثه فيها عبرة لمن يمتبر وعظة لمن يتشظ . C الماحِ حين المآخر ليستبابلثيء الجديد لان التالتاريم يميد










 الكنيسة ونع ان زمن وجودوه واحد تقريبا الا ان ان

 الركنيسة القبطية التي اصبح النضل واشهر ابنأهـا


 والعصad

المسيحيين هنكم ل| جئت لاول مرة للقاء الزعم بعد ان طرد
 الحاذرون هههم ثم قلت "والآلز
 فوقف ثالثة ارباع الالاضرين . فتأُمل ! ! أوغندا .-. لا يز ال النور يزداد انيثاقًا في تلك


 في سنة \&19ادعي 19 ولا بلدة اسمها 》 حتى انه لال جاء الهِا أُحد قسوس الجيش وجد فهها عشر بن شخصاً على أههة المعوددية العبين - ان كـينسة المسيتح في بالد الصين هي الصرح الوحيد الني قوي على المصـادمات

 على الاجّماكات والمبارس وصعب عهل الزيار ات

 كن يكغرن الام الآماد خأضضات في المياه . وقد



ولايز ال الهیض حْوظا عندي الى الشهر الآني
وكل آت قريّ. .
عبد الفادي القاهر أذي

سنابل من حقول التبشير
نيجيرِ - جاءتنا الاخبار ین نيهيريا بان هنالك

- 1910 هض 1919
 التعلم في ديسـمبر . وما يروى ان زهم الحـى




السُبان وصير "و وقد كتب الحد المرسلين يقول(پفي مكن يدعى
 وسيهو ا الذسف هنذ سنتين حتى rهلمت كنيستهر


 الآ هاد فطارت نفسي طر كا لـادثة وقعت يو مئن وفاض قلي بالشکر والماله لله سامح الدعاء وهي اني

 بڭا فهيا عن هز اليا هذه الحرب وما عاناله ال:انس فيما من الو يلات والنكبات وما يتو قهو نه لا لا من النتائج . ومن القصانُد التي استرعت انطار نا قصيدة
 في تحية لبنان والانين اللى ربوعه ووصف ما قاساه
 اللمعمة بالآ مال الكبار في الستئصال شأفة الونى ونشر الوية العدل والمرية والآ خاء وانصـافـ الثهعوب المهضوهة
والـكتاب يشهد لناظهه برقة الزيال وسالمهة


المر بية ونحث القر اء على اقتناُها

 خلاف اجرة البريد قرش صاغ
 ظاهر خير الهّ صليباوهو احد ادباء اخو انْا الما السور يين


 الناظم بتفسيركلالككاتا الماهضة الو اردة في النغات
 لوذعيا كان قد تالق علومه في اليابابن ولندن و اعتمد
 هنها .r جنها في الشهر وعكف على المّر ن في إجر اء الذدمات الدينية الز سمية
! تقدم المسيحية بين عوام الهند وانخطام عشرات
 القويم يشهمل كل الطبقات وقد مهلت الينا الانباء
 لان كثمباً من المر اويش المسيـحيين يعهلوز تحت


 من الهندوس اصحاب النغوذ والحول والطول .
 ناظرين الى ذلك اليوم الني يعلنون فيه مح انصارئ
 (
تقار يظ

库




وض خصيصا لتمالم اللابتين في احضان الكنيسة
 للاولاد والبنات منعوبة على روح التاتغيب والتأثير
 وقد قابت بتاليفه الاَ نسـة كو كسيتانس بَدْوك
 الاحداث في بلاح الثشرق وعربه فُّة من العضاء الكيسة الاسقفية ويطلب من ادارة هذه اللملةرأساً

## اعلان




 كل بجا ثلاوثون غرشاً صاناًاً فالص اجرة البريد
ويطلب بن الادارة رأساً

ويكق ا- ـ يشنف باباشياه الولد والبنت والشاب


 |هدانانه هذا الكتابحخرة
 وتتريب زكي اف:دي عطيه سوريال وهو ييّث في
 التي يمب ان يزدان با السائي نووها ويطلب من






> (Continued from page 24)
and Egyptian democracv, have hardly begun to be studied in these lands partly because the parallel history of Europe and Britain is so imperfectly known, and partly because sentiment and emotion, not reflexion, are the order of the day. Nevertheless that study must begin, and continue. And the results of it must be communicated to the rank and file who read, and to the uneducated masses of the nation, by a continuous, effort of patient education. History will one day record that the true political pioneers of the Near East were those who first had the clear-sightedness to think this matter through, and the courage to start habituating the people to the new conceptions.
( 7 \&


 النتائ ش شالم



 الفكر
iنوس مواطنهیم وابناء جلدتهم
lesson was more fully learned, namely that the basis of English nationalism is being English, not professing a particular form of religion : that citizenship must be absolutely equal for all qualified to exercise it : that democracy and any sort of religions privilege are a contradiction in terms. We need hardly add that in the life of the nation canon-law had definitely to be superseded by the laws of the realm, the former becoming merely the private code of those who submit themselves to it. In the more enlightened countries of Europe and America these principles are recognised as the A.B.C. of nationalism and of democracy. The A.B.C.!yet even in Britain the last letters of that alphabet have only quite recently been learned! What an alphabet, the learning of which took four centuries !

The East cannot be excepted from the same inexorable logic. If it wants nationalism and democracy it must learn and practice these elementary lessons. Until the last few years it had hardly begun to think of learning them, for its political thinking was entirely ruled by the old conceptions, which moreover were bound to the conscience as sacred pronciples enjoined by law divine. It is true that the history of persecution in the east has followed very different lines from that in the west, and that in some notable respects has been much more creditable. But the underlying principles have been the same : privilege for the followers of the established religion, depression for those who dissented from it, and penalty for those who abandoned it. It is these principles that are the contradiction both of nationality and democracy.

It would be easy to show in detail how strong a hold this old system of political thought still has on the minds of men in the Near East, but it will be more useful for our readers to think the matter over and make the application for themselves. The detailed mmplications of the ideas of Egyptian nationality


 أنْسْمه




 بمرقتها أربهة أجيال كالمة !






 الالرب وسار في سبل غير سبله وكن اللاول من بيصن.



 , الدمقراطيه.




 الالمرية أولأ لأن التوم يهيون تاريخ اور با وبريطانيا
cases fought bloody wars to defend the right of the new community to exist and to be recognised. But not for its defence only! For here comes in the curious paradox which we saw after the accession of Constantinc, namely that when the reformers got the upper hand in any region, they proceeded straightway to "establish" their religion, to make it the statereligion of that region, to compel others to conform to it, to penalise and prosecute those who refused conformity,- just as if they had not themselves been recently protesting against the selfsame treatment. The fact of the matter is that they had once again taken over the same old concept from Catholicism, which had taken it over from Rome, which had shared it with the ancient civilisations,-One Region One Religion: One state, One Creed: Government and Full Citizen Rights to those who Conform, and Inferiority to those who Dissent. The history of the seventeenth century in England is the history of successive attempts by successive sects, each trying to erect itself into the position of the state-religion and to depress those who refused to conform to it.

But nevertheless the lesson was slowly learned. By the end of that century active persecution had ceased. And though many political disabilities remained for dissenters, and the Established Church claimed many privileges as against all other religious bodies, yet the "Emancipation" movement could not be stopped. First the other protestant bodies won their emancipation,-equal rights in regard to education, taxation, voting, sitting in Parliament, taking office, and so forth : in other words full citizen-rights and full political equality in each and every essential particular. Later came the emancipation of the Roman Catholics, and finally that of the Jews. Each step meant a struggle. But with each step the

ها كانت تنططول اءناقهم اللى تسييل دينهم وجهاله الدين الزسمي في ذلا




 |


 كل بنما وضه هعتمدها في هنزلة دين المـكومة الزسهي



 الى الم المة بامتيازات كثيرة تشاضل

 ,




 كن سداها المخill




conception unconscious of dubiety or qualm. Constantine sought to reconcile the Arian and the Orthodox because he could not conceive how he could develope a nation except on the basis of one creed. In the same way heathenism, though just tolerated, was more and more sternly discountenanced. For the very same reason, secessions over religious questions always tended to be regional, and were deeply coloured by political considerations. Thus the Coptic secession from Byzantine Christianity was really an Egyptian nationalist movement. The Copts showed their desire for political independence of Constantinople by seceding from the estabfished religion on a theological point. But that the Copts were equally bound by the conception One Region One Religion is proved by the fact that Egyptian Christians seceded as a body, -seceded to the last man.

In the West, Catholicism was entirely governe by this conception. The Holy Roman Empire, founded in 800, was merely an expression for the idea that the one true religion must have a political constitution, under one monarch(exactly like the Khalifa in the Islamic theory), and that ideally this politico-religious state should be co-terminous with the civilised world.

It was the Reformation that first shook these axiomatic conceptions, because the revolt against the established religion in certain countries, notably Germany and England, assumed such serious dimensions and affected such a large proportion of the inhabitants that the dissidents could no longer be ignored, nor drummed out of the state, nor persecuted out of existance. They asserted their right to existence and to citizen rights, and in some
 والارثوذ كس الا لاعتقاده بال لا وسيلة اخر










 وكا

 امبراطو,




 |لال خطاروة حتى







spread there was one axiom that held good and was unquestioned, --the axiom of One Region, One Religion. That is to say, it was axiomatic that all citizens of the same realm should profess the same religion. To change religion was practically impossible, for that meant self-denationalization. This applied equally to heathen countries and to the Jewish state. Assyria believed in an Assyrian god who happened to be more powerful than other national gods: and the Jews came to believe in one God whose being left no room for the existence of other gods. But polytheist and monotheist alike belicved-as the A.B.C. of his political theory -that national unity was constituted by national uniformity in religion. There was simply no room for dissent. Citizenship absolutely implied conformity.

Even the imperialism of Rome did not change this rule of thought. On the contrary Rome's toleration of the local religions was based on this very conception : one region, one religion. Nor is our assertion affected by the fact that Roman theoriser in religion sometimes identified a god belonging to one region with a god of their own : or naturalised a foreign god into their own home-circle. And just as intolerant of nonconformity were the Romans as the Jews and the Assyrians would have been, if and when it was considered that non-conformity implied or threatened a virtual attack on the established religion. Thus Christianity was persecuted for three centuries, and Christians were placed beyond the pale of nationality -were outlawed in fact,-just because it was considered that their religion and the established religion were incompatible. For to threaten the established religion was to threaten the nation.

So strong was the conception that religious uniformity and political unity were bound up with eachother, that even Christianity, when it got the upper hand politically, took over that



 الخروق عi-ه وكا فز
 في المالِك الوثية ولؤلايات المودية فالاشوريون كاون


 يريتقدون بالن وحد
 الدين جنبا |lb جنب







 الليوي على الدين الزسمي ولفذا الاعتبار بقيت الميسيحية



 وقد قو يت هذه الفـكا



where, there is no reason why a magazine like ours should not both share, and declare, this great principle; and that not formally or tepidly, but with enthusiasm and conviction. In India and Ceylon, for example, no section of the western community has shown itself more forward or more helpful in this matter than the missionary community as a whole, and its leaders in particular. And it is the same, we believe, in the nearer East.

Again, a magazine like ours can render valuable service by pointing out some of the presuppositions of the ideal and the aim which we have mentioned; by studying and analysing ideas which with most are mere unreflecting emotionalism; by demonstrating the lessons of history: in fact by insisting on the A.B.C. of the whole matter.

The present article is an attempt to render some such service.

The experience of the West has shown that religion, in the sense of a particular religion, cannot be the basis of national unity. Or, to pul it differently, democracy and religious proveloge in any form have proved to be utter incomeputibles.

But it took the West four centuries to learn this A.B.C. of nationalism and democracy. after getting its first start : and in many parts of Europe the lesson has been even now inperfectly learned. The question is, has the East ever begun consciously to study it ?

We consider that the greatest service we can do to the national movements in the East is to elucidate this point and keep it steadily before the minds of men. It may be we shall have to return to it again and again. In the present article we can only glance at the historical facts which so inexorably prove the thesis we have mentioned.

The East was the cradle of civilisation; and throughout the countries where civilisation first











 والتنغيب حول الاضول الاساسية لمذا الموضوع



 ان الدمقراطية والامتيازات الدينية مهما كانت صـيغتها



 السؤال - هل بدأ الشيرق فعلال بتلقي أصوهل الاولية ع



 التار يخية التي تؤيد المبحث المروض امامنـا الآن تأيمداً مرزجاً بالُملابة والجفان
لا نتكرك بان الشثرق كان مهد المدنيـة ومنعع الهرفان

And Christ crucified and living in the hearts of those who really know that power is also the power to increase the sum of good-will in the world today, -which is the only conceivable way to solve the fearful problemssocial, racial, national-which are so furiously agitating the hearts of men in the lands to which, in God's Nannie, we send forth this First Number.

## The A.B.C. of Democracy and Nationalism.

A magazine like Orient and Occident "has no politics", if by politics we mean taking sides on current political issues, or urging any particular solution to local political problems. But in a wider sense politics have their roots in deep historical, social, and ethical considerations, which have always been unhesitatingle touched upon is this magazine: and in this sense it may be possible for this paper to make helpful contributions to the questions of thelday. Moreover, do we not exist to serve these eastern lands and the peoples that inhabit them? How then should we not have at least something to contribute on the questions which beyond all others are filling the hearts of those peoples today?
The civilised world is agreed in principle about the ideal that should be held, and the aim that should be pursued, in regard to the political future of all veritable nations. This agreement may be summed up in the word self-government. Since this is so, and since Britain in particular has repeatedly declared that she stands for that ideal and that aim, whether is India, or Syria, or Egypt, or else-

测 ,居








 الـax
 الشرتق وشهو به فوكي نتحاشى الاش_ترالك في المهات


gl سواها ؟



 , اخص

still．And how huge is the necessity for empha－ vising it！At a time when the world has shrunk when nations and races have been pulled nearer
－each other without alas！having become more friendly；when a devastating war has just closed which caused fearful ravages to be made in the minds and hearts of men；when new hopes and new ambitions in almost every nation have brought with them so much potentiality of evil as well as good，of hate as well as love，of strife as well as peace：we still need to be reminded that GOD＂created of one blood all men to dwell on the face of the whole earth＂：we still need＂men of good－will＂from the west whose whole lives have been palpably dedicated to the task of interpreting Orient and Occident one to the other，and who can honestly say．
＂Forth from the West we hare come with a messmate of peace lo deliver．＂

Of perter！：for in spite of all things，in spite of the natural dissentience caused by the preaching of a faith which differs from other faiths，in spite of all national，racial，and credal differences，the fact remains，we believe， that the greatest promoters of GOOD－WILL in Africa and in Asia are the missionaries and preachers of the Cross；and we further believe that this fact is being more and more realised．

Years ago，a very typical Eastern mono． theist wrote these words of Christ，and Him crucified，after having disbelieved passionately in both：－＂HE IS OUR PEACE＂．And he meant it in a double way ：＂our pore＂，because by Him and by it he found himself reconciled to God；＂ont perter＂，because by Him and by it he found himself reconciled to his bitterest racial and national opponents．And so it is today．The power that is from God to re－ concile to Himself the consciences of sinful men in east or west is Christ，Christ Crucified．

تسووتنا Vil

 الصحب｜



 gl ولم تُل زفوسهم بیسن الطو

والغربس والتدن يتونون بـا اخر

E
عبر سالم ！：
 a ${ }_{a}$
 المرسلين es والمؤl

店 ه ها er
 ：。
范


We have chosen to head this number with these verses because they still express so well the aim and hope which animate us as we take our new steps forward. New steps: for in the first place, as the English verses remind us, we are reviving the English section of our magazine, in response to an insistent appeal from many valued readers: and, as the extra pages are added as a gift, without a coresbonding increase of the subscription, our non-English-reading subscribers will not feel deprived of anything. Secondly, we have placed the magazine on a new basis, by the fraternal generosity of a society in the west, which enables it to voice more generally the thought of the Christian public in this land. And thirdly, with the happy restoration of communications following the late terrible war, this first number will go far beyond the boundaries of Egypt: and many a reader in N. Africa, in Palestine, in Syria, in Irâq, in India, and even in China, will see in this number not the first number of Vol. Sixteen, but the first of his First Volume.

And ere we go further, we must, in our own name and that of our Egyptian subscribers, extend to each one of you-our new readers east and west of Egypt-our cordial greetings, and beg you always to consider this magazine as international, not belonging exclusively or even specially to Egypt (though published in Cairo), but belonging to you and to your people as well. And glad we shall be to receive communications, in English or Arabic, which shall keep us in touch with your affairs, your needs, and your points of view.

We repeat, we could not find a better way to introduce this new-or renewed-effort than by repeating some of those verses of Douglas Thornton's and Assad Khalid Daghir's from fifteen years ago. For that is what west and for

وقد آثرزا ان نتو ج هذا العدد مذه الابيات لانها









 آرالك كثير من الجمابات الميج
 استتاب طرق لموانهالات عقب الحرب المثؤوهة فيحظلى











صلة بشؤونـكمواعوازگّ وآرائك




# Orient and Occident 

Vol. XVI.

## Inst January 1920. No 1.

## A NEW YEAR MESSAGE TO OUR READERS.

Fifteen years ago today, on Jan. lIst. 1905, appeared the first number of Orient and Occident, the "daughter of the thought" of the late Rev. D.M. Thornton, the still-remembered and ever-missed. And in the forefront of that first number appeared the following verses, the English ones by bim whom we have just mentioned, the Arabic ones by the poet who has been happily spared to us to repeat in the present number the favour of fifteen years ago :

## رسالة الى قرائنا <br> 

 الوجود اول عدد من بالة الالشرق والغرب وثي من بنات



 ختسة عشر عام مكرمة جديدة في اولول عدد من هذه السنة

Forth from the west we hues creme with "messuage of pence to deliver,
 Here in the East we dwell. that God is Feather proctaminut, One thad all are Wis children, through menes of origin claiming. Ages of lime hume sundered the Erst and the West from erect other, Yet tee "fee strong to believe in the friendship of brother with brother. Differ we never so fits in thought ane fashion of teaching. fervent!! light is the amide of us all, one troat we are reaching, lis il then we pray to our message, with rourteons tokens of favour. Gracions:ly please to receive it, jude when ye taste of its savour.



 وذا و و ل




## Orient <br> AND <br> ceIDENT

A Monthly Moral and Religious Magazine established, 1905.
Vol XVI Ist January 1920 Nol.

## EDITORS :

Rev. Canon W H.T. Gairdner, B.A.
Rev. S.M. ZWEMER, D.D.

## SUBSCRIPTIONS :

20 P.T. in Egypt Abroad 25 P.T.
(5/- or \$, 125) post-free.

All business communications, and all payments to be made to the'.Editors of Orient and Occident, 35 Sharia Falaki, Cairo. Tel. No. 1339.

## CONTENTS .

A New Year Message to our Readers. The A.B.C. of Nationalism and Democracy.


Published by the A.C.L.S.M., and Printed at the Nile Mission Press, Cairo.



جُلة دينيت البيت انشئت سنت 19.0

 كجة دنُبْهُ'ربيّه

سنة
تصا


وجوه هثم شطر مهيون تعالت اصواتمه بالنشيد
 الاني صنمتها يارب لسككاك . المقدس الني هيأته

(ing iv:lo


 الني يكاث في فغسكل المر ائيـي يروم التنصلصن
 كنعان السماوية





فراعنت الكتابِ الفقلسَ
(0)

بدأناني هذا الإحث الايني التاريخي بفرعون أبينا ابر هيم واستطاردنا فيسلسلة ابياثاثنا حتى خروج بني اسمر ائيل من أرض هعهو وكـا نـا نصطدم بادلة راهنة من أساطير قدماء المؤرخين ونقايا الهاديات تؤيد صدق الوحي المقدس وقد رأينا الآن المت





 كابوس الاسر والمنلة وهكخا ساروا با بقلوب مفعمة


فآل الملك المى رمسيس الاكبر (الني يخاط اليو نان بيئه وبين سيزوستريس) وهو الللك الثـالث من
 كبير المنازي والهارات قد ملأ ثشـارت الارض


 . نهر الدانوب فياوربا .وكان كاما فتح قطر او واستولى
 على نصر اته وفتو جاته ولا يز الا اسمه الىاليوم منقوشا

 والسور يين والهرب واليونان والسكيين
 او ر.كا كاو ايكار بون في داخلية البلاذ التي اجتانح

 الاءد اء لمو"دفق المى الدي النيلسيل بن المهاجرين لتر:يج .تأجره من اليونان والفينيقين والبدو حتى
 "نهمالخفنوعو الخنوع لزوح المسكرية الاستبدادية التى جروا عليا فاضطر الاقباط بـيك الذروروة



وتذكروا السهاك الني كانو ايأ كوونه في مصر مجاتا والقثاء والـطيخ والـكراث والبصلوالثوم(عدد1)

 اللسماء واستهانو| باليد الجمارة التي أقذتهم وأذلت الالصريين من اجلهم وهنالك تحت سفع جبل سيناء انتززوا فرصـة صصود موسى على الجبل واخذوا

 في هصر


 آماله اللى (هصر) وتطمس شهاعة اللياة الطاهرة

في دواخلهم فيشردواعن الحق في تيه اللـنال انشضت اجيالطورية بهد خروج بني المر ابيل من هصر انقطمت فيها كل علأئهه باللعر يين

 عن حفائظ الفل والاحقـاد ضد اللمصريين Jكنتا
 او غيرها حتى عصر داود وسلمان وفي الفترة اللي قضاها بـو اسر ايُيل في البي ية يتلسسون الطريق الى أرض الموعد ازدهت هصر





 وسيالذ وكان له في عرض البعار سفن تجارية تأتيه

(rr:1• • ل 1 )



 السرة واحدة . والغريب انـا نلتّي مرة أخرى في






 ابنة فرعونه
 هنشيد الانشاده في حفلة زفافه لابنة فرعور واستدلوا على الكاك بالموز والـكنايات التير. الى هذه الحادثة كةوله عن المروس پاناناسوداء
 اقوياء يفاخرون بانهم من سلالة ينيا الكيير


 كل ذ كَ في آدوم وهرب هـد الادوي الى هعمر



 غاصمة لم وهي اورل مدينة عليجزوم بهمر الاسيوية


 من ألقاب مالكات مسر لانrا اطلقت على كيميرات "






(ro:11 لـ

والكي يكبط مسـاعيه ودسـائسه عقد سلمليان


زو جها في حبائل أوثان بالادها وأهاهِا مح ها كانها
 (ملحوظة) سألنا البهض عن المصادر التي استقينا




 التي في ايدينا لان حرق مكتبة الالسكندر رية ونقدالـن


 الآ ثار وهذه أسـانيد ضهيغة لا يتسنى لم الستخالاص

 (الـقية تأتي)

## ماذا جنينا

في يوليه سنة 191 هيت شر ارة من البلقان
 واليابس وقلبت اعالي الارض اساسفلها فلم تّق ولم
 أناءها الــالم تحت اعباء ثقيلة تنوء تحها راسيات



 فرعونه (عدد ه) „والتاج النـي ثوجته به أمه في

 بق عاينا ان نقول بان آلمة المصريـن لم تَّكن بين الرجاسات التي استمالت قالب سلميان فيأخريات أيامه لا أغرته اللنساءالـكثير اتو الا جنبيات اللواتي . (1)

 كثير الا سيا وانالقواهد المرعية بينجّيع الطبقات


 صيته في الآناقِ حتى أنّاه الدانون والقاصونــنـ

 أفلال يكون ذلك حقاً أُولى بشر يكته :


 هـذه الانظمة الوضهية اكثر الو من انصياعه لوحي



> تتصنارب و ـخاهمات "ّولد



 ،ـظاهـ التزف والبذخ وانعرفور اللي عبادة اللاديات

 اوربا وآسيا ان العالم انكط فيآد ابه ورجع اللى الوراء
 الحر بو وقد عقدت احدى الر صيفات فصالاُ في هذا




 فال غرو اذا تانوقت اللزيزة المادية على الغربّة
 من الاديات فاقفل فيه باب الوحي الالمي والالالطام وصـت الفلاسنة واللفلاء واغالتت ابواب المدارس
 وقصف المدافن ولا ِِى الا سيول الدم ونار الحرائقه،




 من الزمن-وانكا لا حر ج علينا ان نكوض في تيبان


 والاديية والاجتثاكية والاقتصادية وية والدينية ليس بالامر الهين على الباحث الدية ولاية ولايتسن لنا ذلك في مقالة وجيزة كهذه لان الموضوع الاني نحـ، بصدده يستخرق بوسوعات المؤلفات التاريكية




 والمبراطوريات واقانت على انقامها اخرى غير ها


 اتوقر اطيات الالم و ثرت ألتيجان من علي هالمات












 الانسان وطبائهه اللى درس اخلاق البشر

 الآن مشا كاها من أعةـد المشاك لا الي عارت
 , النفوذ ولا غر ابة في ذلك فان الحرب قططست ألوفًا من الايدي الالاملة وغيرت مجرى حياة المالمالمادية



 والاءتصابات الهـناعية الئوالية في سائر اللالدان

 الايوبن الاهلية والاجنبية على كواهل الثمبوب والناء المستحك في كل هاجيات الميشة الناي ضيق

الصليب الاهمر بالمنكو بين واغاثة الملهو فين وتطوع
 وتطييب خو اطر لمكسـورين لمن افشال الزهـة التي تسطر عكاء الذهب في تاريخ الانسان الما نتأُع الحرب من الوجها

 نفس حية في تطور مستمر وتِّكيف بـا يكيط بـا
 "تس روح الاج جماع المساسة فان وتوف الساطين


 تنقتحت له الاذان واشرأبت اليه الاءءناق وغلت


 الالهضات الفكرية الحديثة كأنه فاتهـم بان تطور الاجمّاع ليتلام السيد على ههل في سبيل التدرج C م راعاة النو اميس التار يخية والطباليأع الانسانيةالمالما اذا بنى الناس أبينية خيالية فيعالم الاو هام واليليالات
 ينها بهم الناءاء ويختل جسم الاجتماع





 فيا يمود عليه بالخاير والنفي
هذه خلاصة بهض نتائُ الحرب التي حلت بنا

 بالآ مال الكهبار التي نغخت فههمروماً جديداً وقد
 فريق المثشأكين وفريق المتفائين فالاول يقول بان بان الســلام
 بتنازع البقاء الناي يسري على الافر ادو الجالمات على السو اءوان الارض لن تصير سماءولا يص: الانح الناس
 الحرب صهرت طهـائع اللشبر و افصتحت له عن

 رغد وهأ,
 الآخرون ولـكن ما ز اه من هغالهـ المنـازعات




الخناق على الاغنياء والفقة اء وغير ذلك من اللـل الات:تصادية التي لا يهون على البشر حلها الا بهـد
سنين يختلف عددها طبقاً للا يبدو هههم من روح

,




عند عودة الياه الى مجاريrا



 رفهو ا قلوبهم اليه وطالها سمعنا ابان الحر بـ بكفالات

 "ن اوربا وامريكا يوم الهدنة متوجة بآلية الانجيل الذهبية (المجد لله في الاعالي وعلى الارض السمام

 هذه الحرب قد أثرت تأثيرآدينياً في نفوس البشر زجو ان يـضضت فـهم على مر الزمن ,لا يفوتنا ان نقول بان لهـنـه الحرب اليد
 الانسس ن بك أساليب العلم و'لأكاءو ابستنبطها زبدة
 الروحيـة الاداجية التي غطات الارض مدة أربهـة آلاف سنة والاني فيه يسحق رأس الحية المتيةة أي ابليس وينـادي للانسرى بالاطـلاق والمرية
 والسـام








 الاثنى عشر وهؤلاه جالو ايـيرزرون بها واتوا



 فر جمو ا فأزين منتصر ين وعلو الالناس مبادئ اللين والشرف بـا أنار المأفةين ولا ريب ان هذا التُعلم الجاديد قد عمل على


 تبديل فلا القوة ولا اللملم ولا الانضوج اللـكـكري





 وكذلك اذا ارنى وازبد قادة الامبور و اقطاباب اللاملم

 نظريات الحق والهدل الانساني. وهذا لا كيدر بنا





## اللالم

في سـ:ة غ...
فاهتزت بولده المروش وانخليت قالوب اصـاب





 عيب ددنس ونتص المغ غـير ذلك مـا هو ماللف
 طريق الخالاص من الخطية ولا كيفية احرازالالة:ول
 واذا أردنا أن ندر كـ (فضنل السيجية") فيجب


 , والشر . وكن الجميع خالا الاسر ائيليين عبَدة اصنام









 اللنكر ات بل فشت بينهم الهبادة الوثنية وآلمها التي
 ور"تصيـيـة الاجياد اللالاهرة والأنوس البرئية على هذابي الشُر والنساد فسفكت الاباء عٌوس الابنـا وقتات الاهـهات بناتّن اهام تلاك الاحجار الهو انية




 بذلك وكل الزواميس البشرية عزّت عن ارشادنا الى الـكالات الالهية ورصف الحالات التي تكون



 الوضوع هو الشكاك وعام الإنأكيد والاتوقف عن


ان اليانة المسيجية هي اليانيانة الو حيدة التي قه

 كيف نهج الهـ . وبن الڭعق الني دل عليه الاخت:ار ان كتب



 الشهو ات ولا تكومجو لا اللادناسيسكن فِها جاءاء

الدين المسيـيه هو الدين الذى أنشيأ في الو جود

الناس مبادئ الثرف والعهل والني ار شــد مه الى طريق الخالاص بالميتح يسوع ليكونو آآنينين وقت الوت وسهداء في الابية وذلك اللابيباب الآيَية






 . المجززة والشـــيوخ ومن لا قارة له عل الانيـان
 الو جه و ون هذه الثر يعة عهمداها لي السبر طه الىقتل كل طفل يولد ضميفت البلية على حجر أهه . ولکنن
 بل كِّن آداب الكتاب المقنس والدن المين الميحي عن كل ما سو اهها بل هو ير يفض بال大ية فية فيكل تسالمه رذائل الشر ويس-تهجهنها ويرفع شأن كل ما ما بليق
 كل ما هو جليل كل ماه هو عادل كل ما هو مو طاهر



الالي لا تشُشر ولا تحس وهكنا كنت ترى الرجل
 وخافت اللعلاء من ان تقضي هذه المبادة الباطاطة على

 في الآداب الى هيئة سابية سطورية وقضت على المكل

الفضائل فساد الامن , عع الاطمئنان

قد احدثت المسيحية تأثير اً عظما في في المالم لانه
 باكانوطيد وامتثات أو أرها افادت الهيبة|لاجتماكية
 كانت عليه ق. ذلك هو فـــل الدين المسيجي الدين الاني أثى
 والمهجزات القاهرة: وصت فيـه النبوات الظالمر ة



على زكك الا يان به








 الفضلى الجديدة الؤئسبة على الحر ية ورونع لو إو شأن













 نكو الام الخالية بن اصوله والتي يُردت عوا



 والى فرنسا زمن ثور تها المثهورة حين خلمت الالمن










على اختاف طبقاته وذلاك على سبيل الو اجب زد على ذلاك ان الدن المسيحي يهـمـلم على

 بالفضيلة كان الدين المسيحي عالة المدنيه بلا خالاف

 الاصبوبات بعكس الاديان الاخرى فالمودي يكره
 واليونان يقسهون النـاس اللى يتمدينين وبرابرة
 , ولكن ليس كذلك في المييحية فلا فرت بين شعب وشــب اه جنس وآخر ليس وهودي ولا يلا يونآي

 أو ليس الدن السيحي هو الني نقل اللالمبن







 السيوف البـتارة ولا تقــدر عليـه هو ولة المبابرة
 الى مال وديم وينهض بانتانس من سنة اللوم اللى







 عبادة خالق الارض والسهو ات



 وءر فتقواءده. واذا رإجما الثاريخ الجنس البشري المشي

انظر الى مبادئ الفوضويين والاشتراكييرن



 , الحنان وخلت ششاءر الانسانه|هـ الما اللدن المسيحي فاذا وجهت نظر المان



 العاوم والمارف . ولا ريب ان اية دوله تصنع قو اءد الدين المسيجي نصب عينها تُ تقي رقياً صيميطًا وقد ثهدت بذلك اللـكَ فيكتوريا عيد ما النى اليها سفير امير افريقي ارسله هولاه ليعلي سر القوة الالانكـلمنزية









ويسى في تخنيف ويالاتهم
ثم دخل المانايلات فرقى تظاماوع علم للمرأة احتز ام





 الالريب ويؤث في نظا البّشرية هذا التأتير المجيب



 تص:تح جهمطاً لا يطالق ء قالْ مرة رئيس الولاياتات



 ودرب اقو الماً وارشد خطاة وهدى ضالين وجمل


 السـاحر الامور التي لا يتـتى للمباديء السياسية




 الحميتي الوإجب لار تقاء الام اللسيحي وهده القادر على هنذا الأمر




 وفقال خادمه بانه لم يزل في المدينة تم اسرع

النغات الشرجيتي
(لخمرة وز ج افندي المغنوطي) (تانب)






 لا يوجد قط في اللجحر او الارض












- ما صناءتكا ؛
- اني آت طابًاً فيالنور - شئ غريب. قل ليما حرفتاك - في ت ت

انأأخذ تخك كـةالى جهة|خرى حيث يمك:اك مباثرة مr

 بـ من الوقار والاجلال.
 بالّْه قل لي هل لك هذا اللنور الني يتكطم عنه

الكتاب ؛

- انم . وها انا المـله ألى بالاد نائيـة وقد

احضر ته لك اليوم

 كثيرون امـالك : واين يةطنون ؛

- انا اميركي . وفي الميركا كا: السيديون

$$
\begin{aligned}
& \text { - كم تبه الميرك؛ } \\
& \text { - الظن هُ }
\end{aligned}
$$

.... وهل تأسست الميرك علم دعائم الانجيل ؛ - ابيركا بلاد الحرية . ملجأُ الـهـاجرنـا
 , والالان والاير لنديوز فنعطهم حياة جليدية واقول
 الملكة او كا قال مرة رئيسنا ولكولن : (انخن أمل العالم وجيع الناس"




الكنيسة كيبـ بانه يسـى طابًا في اللور




 وبهد ان اتتى من بوضو انه وقف التركي منتصباً , واستأذن ان يقول كانكة في الموضوع وقد ادهش الالملم والتالميذان انال :








 وقد كُتبَ عَلهيا هذه المبارة
" هل وجدت النور §ه "
» تغضل ادخل ه
 ,
 فوق نظرم على احد رجال الثشر طة يروح وبئئ

- لا ياسيدي . انتي اقصد المدينة
- لا يكهن:ك مباثـرة مهنتاك في يويويور ك
左

 ركب عر بة الم ي الاتر الك والـورورينين في الافيور





 وكن التكي يثق بالقدذس يو ينا ويقول انه


 دخل في تلاك الكثدر ائية الفخيمة باللافنيو الغانمس







"


 الهجوز الاجتماع فصلى بكر ارة من اجل الـاضاضرين
 : كـرازة

فالمم اسـعع علينا باء نوركك :



 بالأسف ما كان يأكي الى الاكنيسة عدد كير الا



 وفي هاية الاجتماع صا فٔت مر. التركي بوجه باش و قالت الها هسرورة لزؤياه و"ءنت ألا يكون حضوره المرة الاولى والاخيرة ثم مدت يدها الوا الى
 تارة الى التأتب وطوراً الى التركي كأها
 ":واظبين على الخضو, بعد ذلك

وبينا كن يفكر ان يسأله رأى شخصطا نحيف الجـس شاحـ اللون !ِسير كوه متکئاً على عصاة فلها اقترب منه سأله التركي : لُ فوقف القادم وقالل : ماذا تقصد ؟
 تفضل ادخل ولـكن الـاب هغلت





 - أُجل : ان المي الفرد الـلقب بالتائب وقد كات من اكبر السكيرين ورلکني هصالت على


 وفياليومالثالي تقابِلالاثثانفيالميهاد الضر وبر ,







عيد الميلاد الـكبيرة التي اءدت بلمهع الاطفال الذين لم يكن لم ششجرة عيد ميلاد صهيرة في بيوتّهم , كانت الانو أر الـهربائية والز



 غير مهالين بتساقطط الثلج ازاء ذلاك المنظر البديع والهدايا المنتظرة
وربه ان شاهداذللك المغظر البديع ذهبا توا الى الـكنيسة ورنانا عح جمور كمبير من السيدات اللوآتي حضر لتتاول هدايايا عيد الميلاد من يد مريم

 النسووة اللبانسات الفقير ات يُشعرن كأن يسروع ولد حقيةة في تلاك الليلة عند ما كن يتالوالن تلأك المدايا
اللاطيفة من يد مريم الثّقية

وفي رنتصر اللال "قربِبـاً قفلت ابواب

 السيدات الزنجيات الساذجات تّول لمريم: والقذحفرتتفي كنيستك ار ار آو كنت ارنم
كل ليلة على انك مل تمطني شياً"،
 زوايا النسيان فقّد دخلت كنيستاك خس دفعاته،

 الالتب المقدسة والتت انيم بين السـكرى والالعوص وقطالي الطرق ونساء الشو ارع والعرج النين كانوا
 الدمو ع التي تّسيل على خاود اولئك الملو ثين بالذنوب والخطاليا عد سماع كما فم ذلك الرجل الهرم



 ورلدها بسهام الـكامات الجار حهة فاصبجووا اليوم
 وقد نذنت الحُسمئة ريال لبسر عة التي كانت

 الششو ار عباجر ةقد ها وا رالين في اليوم على انهاتهلم كيف
 مرت الايام. وقد قرب حلو


وفيمهـاءعيدالميلادذهـ رفقة صديقههالفرد
اللى (مادي يعون اسكوبر جاردن) لمشاهـهة شَجرة

ابو !با| في .سساء العد





 (القية (التألمي)











. المالـية ودوس كل القو انين المشر وعة واللافتوات على كل ساطة" بل هدوا أيديهم الاثية الى الميثات




 وهنا ثيء بد.يهي لان المباديء الهينية تناقض مباديء

اللهنـ وlالبلشفيت
 في روسيا اللمرو







 ,







 , الالاسثباد وما كان اغنانأنا عن مثل هذه الحر ية التي

 , الاغاكَين في الاعتداء على حقوق الغير والمبث في الارض ولا رادع يرده: أين حر ية الالقول والنّنر \& !إن حرية الوعظ فوق اللابار الدينيةء ه ان كثيرين هارولوا الاخن بمذه الحر ية الو ههية فدفبوا دمهم

 .
 الخر اب والثمار ومعاناة لفهاتات البرد ووخزات
الجوع وTكلام اللوته -

وبعهما نشر البطر يرك هـأهْ الحمائق القى



 الهّ من كم روسياه" -
 :












 من الالأم ويزجو






 بيض الاحيان يأخـخدرن أجساد الوتى من هداقهـا



 لكزعة في ال:فس ومن ذلك الحين اختيف عدد ليس







 انتزعت بها الالباء الدُاخلية
وقد اهاجت هذه الحو ادث سخـط الر أيالالمام

 فاستشاطتالجاهمهر حنقاً المسكوا الإنجيور بطوره
 بغل وألمو ا البغل بالسوط فهام يجر وراء اءه الزيخي ,ههكذا قتوهو شر قتلة






 ضتحايا البشر






 هنالك يخطفون الاولاد البيض المشار ويقدمونهم

حو الجُ نسبية

وعادة "تديم الضدايا البشرية سارية بين تالك القبائل منذ . .
 اراضيهاولالا ان اختلط أوركك الالزو



## 

## مواضيع كبير8 هـ

(الفكرة: الثانية- في الثشجاءة الاديبة)
ايجب الجميع أليسكذلك ؛

- كاو يا خي غير مكن لانك هلا لا تستطيع
 - هذا صيحّ . يدَّ أني فعلاً قد اصدرت كتابًا ائب الا كثرية على كل هال
- كيف ذلك وما اسم الكتاب من فضـلا لاني اريد ان اتشرف بتّاوله
— المهه (البر اهين اليقلية والمـلية على صمة الديانة المسيجية، وقد رحب به وقرظه كثير ون ون من


 يوز"ع بكل طريقةهَه وقد كتب كثيرون بهذا اللمنى

- حسنًا . اني اهتئك تهثئة خلالصه . لـكن عندي سؤ ال وهو ماذا يمني القس بمبار تها الاخيرة

 واستهاض المزائ لاكتسابالفضل بالاشتراك اك في تويم الكتاب بكل الطرق المثر وعة لانه دالالزم ما

وبهد هذه الحادثة وقت أخرى في بدينة
 تحت ستر الظالام فلا ان نقبوا اعليا القوا الجسدد عجرداً من الدماغ والقلب والسان والدم ولصقت

 , الـا ان هاول الجرمون المرب أعدمهم الحراس رمياً بالزصاص
وهكذا تمددت حوادت الخطف في الايام الاخيرة حتى بات البيض في تلت من هو اطنمهمج

 والغر يب ان سكا تلن تلك الجزيرة مسيديون ولكن سسيديتهم يشُوبا خزعبالات وثيـيـة وعادة
 المشين الشائع يينعوا المسلمينفيه هذه البلاد ولو ان الان

 اذهان بهض طبقات البشر الالابارسال أشهة النور واللم في الزو ايا التي خيمت علهيا هذه الظالمات

> فـكار صغيرة في هو اضيع كييرة الشرق والغرب

اني اكنى لو ان لي شـجِاءة


.كثت غني


 في عدم تيلها انه طلمها لاغر اض








》 فشّش الاول





 هذا هن الكهاليات كا لا بل هو من الزم اللازو ميات

和



收＂




 ．


 يكول في المند وذات يوم احد اتخق انه انه صار ميعاد اللصلاة كنيسة ليضلي ．فهل يانّرى رضي المسلهو



## تِ حر بر المرأ8

 اصلإح الر أة والهوض




据


尼






 قاض هتسيطر عهده هبالخر اب
















 ظهر تنباكاً فيجباتنا الشر قو الالر بـبمنا هدة. خذه الـي ,






 (c)

تقاريظ
اهدانا حضرة الفاضـل نجيب أفندي هتري
 فتصف:حناها واذا با ها هية ثينة للـ احوته من الوقائع
 ايام السنة الافر نكية مبينًّ با الاعياد والمواسمطانئة بالـك والا هثال و مذيلة بجدول خاص . تحّويل النقود وثغها ستة قروش صاغ خالاف قرشين اجرة البريد اهدتنـا المطبهة الانزليزية الامريكاية رواية ه:د الفُسانية التي هفادها الكالمال الالسيحي أي آداب الدين والدنيا تأليف المعلم شاكر شةير الالبناني وهي
 .بتّكرها الى تثقيف عقول الا حداث وتبيان أصول التريية وثغهنا أُر بعة قر وش



 صاغ واحد



 لـن يفهل مدقال ذرة من الخير
 من امرأة اليوم في مدنيتها وبدعبا




 ان تحرير المر أَة تقدير ها مركزّها ومسئوليّها واحياء ضميرها لتدرك عو اقب طيسها . نحريرها في ان

 ز اهها تعلق الفوطة في رق:هها وتنظف اثن اثاث البيت وآنيته بيدها ولا تقبل ازيشترك عهن أحهد من الخدم في ترتيب حجر اتها وتلاحظ الخادم عند ما يكنس

 وتّولى شؤون الـاجيات المنزلية بنفسـهـا فتنادي

 هارج البيت فتكونقد رتبت كل شئ قبل مغادرتها



 العاقةة والجهل هعرعهه وخي
for words. (He is silent a space). Thou dost expect him here shortly ?

ANANIAS-He said he thought his coming would not now be long delayed. He said he must witness to the Jews first; and here first, and wherever he is knownJerusalem, Tarsus: afterwards, as the Lord wills and leads.

BARNABAS-It is passing marvellous. Who knows ... (they both fall into a reverie).

## Enter John Mark.

Barnabas - (looking up) Peace be to thee, nephew. Thou art moved!

MARK -Oh sir,- " And to thy spirit!"--Saul hath returned, and came not to our commany! He went straight to the Synagogue of the Jews, - and the Chief Rabbi is there also. What does not this portend? (Barnabas: and Ananias look at each other. and smile.)

AnANIAS-Already it works Come, to prayer!

فيا تقول لان الامس موضوع صاوات وتاًالات لا الفاظ






)
(يد خل بيوحا مرقس (

بور ارالك هضصز بًا ؟
 شاول وينضع ألى زمرتنا : ها هو قد ذهب تواً اللى جمّع








first dawned to his eyes and to his soul. And then to Jerusalem, to see our leaders; for he would compare "his Good-news" as he calls it, with the message committed to them by the Lord. The substance cannot be different, he says. Nor is it : but beyond a doubt the Spirit has unfolded to that man the riches of the meaning of that substance, in all that the Lord Jesus said, and did, and suffered. Words I myself knew, yet had missed their speaking message, have spoken to Saul. We all heard the Lord say "To the Ends of the Earth": yet to which of us had the word a tongue ? Saul never heard that word: yet the Spirit of the Lord has revealed its inner essence to his soul. He told me that he certainly knows that nothing now can stop this Gospel from running to the ends of the whole world. In a vision he had seen all the barriers crash that divide nation from nation, and man from man, and Jew from all. In that hour he was as one in an agony, in travail. It was as it were the hour when the flesh of the Son of Man was pierced and broken. Then, when the spear tore the robe of His flesh, when the veil of the temple was rent, Saul saw in the Spirit that barrier between Jew and Gentile in the temple-court, reared like a monntain-wall even to the door of heaven, crumble suddenly into dust! Beside that wall of partition what were the others! He looked, and lo! they too were gone: and he heard a great voice saying "All ONE in Christ Jesus!" Nay, ask me not, Barnabas. He himself can hardly speak of it, and I but begin to understand. The years shall declare it,until HE come. Maran Aha !

Barnabas-Amen! Thou hast told me marvellous things, and thou art right,-- they are matter for prayer and meditation, not
 النور على عيiه وعلى نغسه لا ول مرة . ثم يرجع المى اورشا





 الـ.











 والіغت إيضأ واذا

 Gأه oo on病
(1) الن أنا

(1)

ANANCAS-Even so:- and hetring it : A new Moses, maybe, waiting to receive a new and abiding law-the Law of the Spirit of Life, as said Jeremias the prophet! Yes in those deep still deserts of Sinail found him. My spirit within me had constrained me to seek him out and see how he fared. I tracked him with the help of the Arabs who had guided him thither. Barnabas, it was passing wonderful. I came upon him first, kneeling in a deep ecstacy of meditation in the shadow of mighty rocks in that lonely land. The sun had risen and the precipices above were steeped with richest light. The world was bright, but very still. The air was bleacheri-so clean, so clear it was. All around and above was the utter silence of the desert,-a stillness that could be felt-a soundlessness which could be heard... Long I watched him. His eyes were not closed, they were open and full of light. Yet they were gazing on no earthly thing. Sometimes his lips moved. Once he murmured " A Crucified Messiah!" and smiled:-it was like that one smile of his when the Spirit of Sonship came to him at the first, beautiful as a child's; ineffable; heart-rending to see. When my eyes cleared of the blinding tears I saw him murmur. "God's Grace to Man's Faith!"; and anon, "No difference then!" I know not how long he knelt or I stood. It was like approaching the sanctuary of God. Didst thou compare him with Moses? That morn in Horeb 'twas I that was like Moses, when he drew nigh the bush that flamed with God. Moses saw a bush, but 1 a mum, alight and afire with the Spirit of Living Deity, "yet not consumed" ... When he saw me it was as though we had never parted. My presence in that wilderness caused him no amaze. He smiled and bade me seat myself by him. I cannot tell thee, Barnabas, the things he told me; the coming years must declare them, and the beginning of that declaration must be soon, for shortly he will return hither,-here, where the ligh

حنا يانتخر شیر
 السكون في آفاقوا - و كانت روحي في داخلي قد زالدتي



 وكا






 يوم حلول روح الالن عاليه لا,






 "


屏

BARNABAS-Saul! (he stares), before whose murderous attacks the brethren, a aid I myself, were scattered into all parts, like a flock of sheep broken up by a wolf! Is it then indeed true, as 1 have heard of him, that even he has found mercy, and that he believed and was baptized at thy hands in this place? The story is everywhere, yet none believe it. It beats credence.

Ananias-It is true. These eyes saw the miracle wrought. Then, Barnabas, had I fain said "Lord now lettest thou thy servant depart in peace; for now mine eyes have seen thy Salvation." !

BARNABAS-In very truth!-But his sudden disappearance! He conferred with no brethren: he reported the matter to none of the Jews : and now none knoweth where he is, or if he even lives. Such strangeness has confirmed their unbelief.

Ananias-It is not so. When the Spirit of Jesus fell upon him, as on us at the first, Saul seemed as one caught up into a mother world, into the heavenlies. He would not -nay, he could not-confer with flesh and blood. The Spirit drove him into the wilderness, as the Lord Jesus was driven ; and he bowed to the summons, and went. His soul was overfull it must overflowbut not before man: before God. The unsearchable riches of his sudden possession were all unexplored. Oh! eternity were too short to make them yield their meaning, how much less two short years !

## BARNABAS-Two years!

AnAnias-Even so. Deep, and ever deeperinto the deserts of Arabia, travelling, it seems, along the road east of Jordan, even to the Mount of God, Saul went.

Barnabas-The Mount of God! A new Elijah listening for the still small Voice!

ان روايته دائزة على الالسن في كلمهـكن ولـَنن لايصدقها احد لانها بعيدة عن التصديق

حخانيا - مي الـق بعيه. وقد شهدت مـجززة بميني رأسي ف.كأن نسي تحدثني قآلمة في تلك الساءة پ الآنٍ
 خلاصاكه




حوه الثڭكوك والشبّات


 قل مل يستطع -انستشارة لم ودم فطارده الروح الىالبر ية
 والسير طوع أمره ه قد اهمتالأت نفسه حتّ فاض




وك إسنتين قصيرتين ؛
برنابا ـ سنتين !
برنابا - جبل الهُ : كأنه ايليا آخر يصيغ بسهمه
لالهوت الخميف المنخنض .
by love and the labours of love, by selfsacrifice that wills to go all lengths, -to vincicate the symbol historic and eternal ; to prove its validity by the proof of life; and to leave the rest to GOD.

And this is the thing for which this magazine stands, or fain would stand.





 وعلى اللّهُ اللـية
 .

## THE APOSTLE OF ORIENT \& OCCIDENT.

(We give here a specimen of the scenes in which wo are representing the career of great Saul, afterwards called Paul. The whole of the previous scenes, eight in number, down to his conversion' and baptism, make a prologue which really constitutes an independent whole. We do not apologize for giving no more than an occasional excerpt in English, for our object in the English section is not so much to observe sequence as to present specimens of the various subjects treated in the Arabic.

Saul of Tarsus was a great oriental and a great monotheist. We therefore specially dedicate this attempt to re-interpret his life-history to our Muslim brethren all over the east.)

## PART II. -Scene I

## Damascus: Barnabas' lodging: Barnabas sitting reading.

ANANIAS-(entering quietly). Peace be to thee,
BARNABAS- (looking up) And to thy spirit
(He springs up). Ananias! father and brother in one! Right early hast thou found me! for I arrived but this day from Cyprus. And thou too, I have heard, hadst disappeared from Damascus and art not long returned from travel. Whither didst thou go ?

Ananias- To my son Saul. To the deserts of Arabia.
(1)
 الفarل الثالفي - الأثهد الاول
 ! برіا

 هن دمشق وطال غيابك فالى ذهـوت









 كور خدمتا
experience of those who have gripped this truth it is the thing which first breaks down the barrier between them and God, and then opens up the approaches of their heart to all men, and enables them consciously to rise above those barriers of nationality, race, and creed which in the minds of most men are the real, the hardest, the most eternal facts of life. It enables them to deny their ultimate reality, and their arrogated eternality. "All one in Christ Jesus! "- - even if men insist upon remaining many, not one; antagonised, not united! Aye and even if the symbol itself -the Cross-seems for the time to have become a divisive, rather that a uniting one ! Aye, even if many meet with a direct negative the qualification "In Christ Jesus"! Still and even so, granting that the thing is true in the high counsels of God, in the high stillness of eternity, would it be no less true on earth, though all men shouted it down. Still and even so would it be the source and mainspring of the unity-work accomplished by those who had gripped it, and been gripped by it. Sill and even so would their painful building be the earnest of the completed edifice of the ages.

By a disastrous misunderstanding, for which no one was to blame except the people of the Cross themselves, the symbol was repudiated and the fact denied in the 7 th Century AD. And millions of the human race were thus shut up to the denial of both symbol, fact, doctrine, for centuries long until this day. We excuse these followers of the great Arabian. We excause them all the more when we remember to what disgraceful things the Cross has since been degraded to act as symbol during the intervening centuries. But we believe, though some think it a paradox, that the best and truest path to natural reconciliation is not for Christians basely to repudiate what they know to be true, in regard to Christ crucified, nor even to put its light into a dark-lantern; but rather to hold it with honest emphasis ; to agree honestly to differ about it until God sends agreement ; and meantime, -by holy life,





 .
» الـك واحد في المسيتح إسوع"ه هتى وان تمرق






 .













new Deed of Jesus Christ, the inference seems certain that it was in those deserts of Arabia that this enormous truth first dawned upon his mind. Finally, our ethical article in the January number bore on the same theme, though from a remarkably different angle. The theme was again genuine unity, - this time genuine national, genuine democratic unity. But the angle seemed at first sight to reveal an absolute contradiction to what we have just said. On the one hand we were seeing how Paul found in Christ Crucified and Risen the new and true ground for all unity, all reconciliation, and the breaking of every barrier down. And yet on the other hand we were maintaining that "religion, in the sense of a particular religion, cannot be the basis of national unity" '; that democracy demands the deliberate antiquating of the old politicoreligious basis for national unity of bygone days. Yet the contradiction is on the surface only. We believe the Cross to be the unseen and ultimate principle of all unity -of reconciliation between man and God, and between man and man, and ultimately between nation and nation: but this is nor saying that faith in Christ Crucified can be or should be the actual basis of present political unities. As long as nationalism is the cry and the demand, so long must it rest on the simple idea of the absolute political equality of all those who belong to the nation, and who give their exclusive allegiance to that unit. As for the higher idea of inter-nationality, there also it will be found that no one creed, not even the highest, not even the True one!, will be the visible basis for that unity, so long as individuals differ in regard to matters of faith. What then do we mean in saying that Christ Crucified is the true spring of unity? We mean that ideally, and in the deepest sense actually it is so : that is, in the mind of God. We mean that in the

[^1]الهق المبين أكا اثرقت على ذهنه في فيافي البيداء المر بية
















 تتطاول الاءءاق ومها تهلو العمرخات لا يمكن ان تستند










# Orient and Occident 

## EDITORIAL.

It is strange, and a coincidence which was not of our designing, that all our " leading articles" in the English section this month and last month have revolved round one ; centrail thought, - that of true unity. In the first number last month we adverted to the first number of fifteen years ago, in which, by verse and by prose and by Holy Writ, this thought was brought home. And in the closing paragraphs we were led to quote a text from a great passage in the New Testament, where oriental Paul, writing to western Christians of Ephesus, exclaims in adoration the newly-discovered secret of human unity, -- Jesus Christ and Him Crucified. Was it not strange, then, that the very next scene in the life of that apostle of unity which fell to be dramatised-the one which appears this month -was his withdrawal into the desert of Arabia and the opening of his heart there to the unfolding of the secrets of God, thus masing it inevitable to return to the very same theme? For although the retirement to the Arabian desert is only once mentioned in Holy Writ and that is a single allusion by Paul himself ', yet it is evident both that the event was of enormous importance in his spiritual history, and that there and then were revealed to his mind the chief implications of his new-inspired faith : and, since be tells us in his letter to the Ephesus Christians that almost the chief element in that revelation was the breaking-down of the religious barrier between Jew and Gentile" by the
(1) Compare Gal 2:16-17 (2) Eph $3: 3 \cdot 6$. When this passage is compared with the one already cited, the inference is 'irresistible that it was "in Arabia" that the Mystery of Human Unity was revealed.

## المقالة الافتتاحيت

من الثزائب والعهدف التي جاءت عهوراً ان تدور
.


 المنظوم والمنثور وآيات الوحي المقدس وقد ختمبـا الأترات



 ثم أوليس من المرابة بكان ان ان يكون المشهد التالي هن حياة رسول الوحدة هذا (الاني نششر ترجمته في قالب



 , وإحدة ألمح فهها بولس نغسه

 هكيونات ومؤثرات إيانه الجمديد .







# Orientano Oecident 

A Monthly Moral and Religious Magazine established, 1905.
Vol XVII $\quad$ Ist February 1920 $\quad$ No 2.


## EDITORS :

Rev. Canon W.H.T. GAirdner, B.A. Rev, S.M. ZWEMER, D.D.

## SUBSCRIPTIONS:

20 P.T. in Egypt Abroad 25 P.T.
(5/- or \$, I 25) post-free.

All business communications, and all payments to be made to the Editors of Orient and Occident, 35 Sharia Falaki, Cairo. Tel. No. I339.

CONTENTS

## EDITORIAL.

THE APOSTLE OF ORIENT \& OCCIDENT.


Published by the A.C.L.S.M., and Finted at the Nile Mission Press, Cairo.





## 

باب اللين والادب









 قض
 الغز اة مركت من الl فارس وقوة هانتله هن المشاة الدس وفها اللاو بيون


فراعنت العتاب المقدس
(7)

كنا حتى الآن اقرب الى الحسس والتخمين

 ;





 في بقايا الماديات اللمرية تؤيد صمة التاريخ اللقدس وسالامته من كل شائبة

## الثرتو والنرب

فر اعنة الكتاب المقس

وكن من جر ائها انتسام مملةك السر ائيل وا'كام الال:وة ثاخذ يربعام عثرة السبإط واحتغظ رحبهام بسبط يوذا النسل داود
 حل" بنظيه من اللذلة والهانة ويدع ثملكته على

 تشييد المر تفمات واللذابي واقانية كهنة من اطر اف
 اور شــيم هـدعاة لاحكام الاو إبط بينهـمب واعادة وحدتّهم السياسية تحت نسل داود . فاتام في تّكوم
 في اورشـــيم واستهاض عن تابوت المهد بمجول


 "r.

 والدالة على العمريين هو الذي أغرى شيشق على



 لان الو يلات التي لحتت السر ايُيل بسبـ غزوات

 الو حش المصري الا بعد اتـ تنـلل رحبعام وكل رؤساء اسسر ائيل الما الله الاني شاء بان لا لا يقضي علهِم وأعطام „ ڤقليلا" من النجاة ه، فا كتق بوض




 البلك الشاب المت:تون هو يرِبعام بن ناباط النّي جاء

 لاتاه أخيا الشياوني الني واو اوى اليه بإن الله سوف
 اللى عبادة الاوثان وانه سيوليهي على عثرة اسباط ان ان
 والسنا 'ندري ان كانت هذه النبوة قد وصلت








 اخبار الايام الثاني (1) - 0:1 - •) وهي وادور ايم"

 , يؤخذ بن اغلب هــه الاليطاء ان الزـارة كانت
 وجود بعغ من هدن الاسباط المتّردة ضد هـر حبهام

 ارض الموعد في هذه الحرب



 يكتظ. بها بنو السر ائيل حسب اح الله (انظر لاو



واهيهية هذه اللمادذة ليست قامرة نقط على


 والأورخون بان باء هيك اور اوريلم كان حو الي سنة


شيشق لم تكن افل من ويلات مهوذا فنالا عن


 , اذا عـدنا الى المادر المر ية زي
 وني أساطير مانيتو ان شيشق (شنشق الاول) هذا





 "أهـون دع " واصبحت هصر العليـا والسفلى
تحت سلانـو



 وبكانت صور ته اسطاء المدن التي انتّحها ورسم صور



رحبمام ע.لاك يوذذاه

ومنالزريب ان هُهين المَآمن المدن النقوشة

التاريخ المصري وقدكانت فيالاجيال السابقة عحوطة



垪
وـكأن شيشق هو الاسأس الذي نشيد عليه
 الاخرى والاوفتر اضات المتضاربة لا لتّهدى مدار


 . .
 بكر افانت اليوبان في الاءصر النائية ولا يكت لاحد هن الناس ان يكابر في اصلاح الحو ادث الكتابيـة


 عليـه ان هو رام الوصول الى معروة و الأنع التاريخ (الـقية تأتي)

بمد هذا التاريخ ! بسبع ونلا ثين سنة فتكون السبنة
 ويخيل لنا ايضاً بنّ شيشق كا




 ان شنشق اقتلع الاحجار هــهه في السنة المشر ين
 ذلك لنحت النقوش اللي اومأُنا الليا الآن ويكरن تأيمد هذا التاريخ بالز جوع الى وقائع
التـاريخ المتأخر فان هعمر لمتحتاك باليونان الا في


 وفتح له ابواب الثفور المصرية على هعراء اءها وأحهrم وقر.


 وفيثاغورس وافلاطون وغير ه من لانز ال نمجب بتحالمهم اللى هذا الالهد
والني نؤكده ان لبسامتيك هذا تولى ادارة

 تسميني في الئة من سكان القطر اللعري منز طبقة
 الالاة اللصرية جهاء

وبع ان .v ٪ من الفلاحين في بيض اللناطت

 البول في الفهور لالباردة متّزج بشئ مئ من الدم وقد تهددت الوفيات من نتك هذا الداء ولاء ولكن طون الوقت كفيل بإراء اغلب اللعائين به ولو الو ان مداه قد يطول الم عثر سنواتات او ركا اك اكثر وني اثناء

 تكون هذه الهدوى علة ضئف تر كيب كثير من


 وتجرد قد لاتقي بافر اد بـغ طبقات العصر يين من

 من الخواص التي تؤوهالمب لالقيام بكل مشروع حيوي
 الالذة والخنوع والتهالمل مسدولة علي وجو ههم وقد الفوا الاستكانة والزضوخ وتّهر اللظر والستسلمو ا

## لاء اللبلهارسيا

لجناب الدكتور ريتن

داء البلارسيا من الآثاتا التي تتخر فيج جـيم
 الدكتور (ابلهارس) النيأكتشف جر الثيه فيمرضى

 تلأ الوويضات في كلى الاجساد المخطة ولا تزال
 حتى اليوم وستبق هكذا في ازدياد مطرد حتى يهجر
 اكثث من نصف الفلاحين في هنذا القطلر معاباون .
 متصة الملمات
, انه لمن الصسب لى المصريين أنـ يدر كوا
 الانظار الممادة مقتبسة من بقالاللدكتور كريستو



 هي السبب الاكبد في اطناء شياءة روح الفلانح

وتظل سابكة فيه حتى تانسرب المى جسد الانسان

 الانسـجة الخاطاطية في الفم "تاتسرب الى مجاري الانم حتى تصل الى الكبد وهنالك "تيز اجناسها لاوبل مرة (بتو الد الذكور) ويكصل التنقيح فيتولد في
 عشرة اسابيع بعد التلقيح ثم تخدر الى بُاري الثـانة


 الغــارج فتنبت الثاك كيل والاغشية ملى الالسـجة الماطية في الجازاز الموي والثلثانة وتبدأ عو المض سد" الغارار ج ثم تبدأ عو ارض الداء في المصاب بنزف قليل
 الالمو وتحـث كية هذا الدم تدريبيا ويزداد الالم
 تورطا فيحرم النوم من جفونه ولششكو الالم ليلا


 فيالـكى والادو اء الخبيثة في المثانة او الجهاز الموي ويظلا في طالة تدهور وقيقرى حتى تعاجله المينة فيذهـ غير آسف على حياة ألمة

لاحكم القَضاء والقدر فيخيل لنا بان الآَخرين من طينة وججلة غير الاوالين وما ذللك الا لان جر اثيم البلبار سيا ضربة قاضية "ميت الثقوى البدنية والمقلية والادبية والاقتصادية وهي اكثر من كل المو الما الأخرى التي غلت الالالح اللمري بأُصفـاد غير
 في الئة من سكا القطر المصري على مالتهم الاولى
 خطوة واحدة في هغمار اللدنية
 حجر رحىفي عنق المصري الناهض الحمديث يتثاقل r الاخرى في سيدان الاقتصاد و النّي نؤ كـه بان بهصر

 وديدان هذا الداء في هعر على نوعين احلها






 تُو وتكبر حتى تصير ديدانً كييرة تخر ج الى ال1اء


 تتوصل حتى الآن الا الى بِض الالاسطافات الجزئية بواسسعة بضض المقاقير الطبية والمهلميات الجر احية لاز الة الاغتشية التي تكونت في الاجهرزة المبوية واز الة الحصاة من الثانأة او الـكلى

 الديدان وبويضاتها في جـم الانسان وقد تكدث

 الاداء فيه مع ادواء اخرى في جسدها
 الداء ولـ؛


 اللشرات وعام تالويث بياه البر كُ والترع بالقاء الانرازات حوالهيا


 " يهين الهَ هن اعان نغسه، "
 هذه اللالاد وسمياً وراء غحيق امينتان التي هي ابراء

وهذا الداء الو بيل عضافا اليه (اليرةان) يوءُ
 الو حيدة في هذه اللبلاد ويقلل عشر ات الملايِين من







الانشاليب:
(1) بابادة او حرق المشرات التي تحماوها الياه.
ع:د فتح الترع والاق:ية
(r) بابقاء المياهاهلي تؤخذ من الاترع او البرك
 وهذه الدة كفية لان "تقتل كل الديدان السابكة

في
 كل شيء أكاء روح جديدة وبا وبث رأي عام يدرك كـ به
 عدو لنفسه و جير انها ان هو ألّق بوله او و برازه هر قربًا


 تحتالارض لاستطهم:ا ايقانفسريان هذا الداء، بتانتً
 ;زبألارض جيلاب أخغر نتروت غنارة الطبيسة
 و! ولسطة
ولانه در سلمِان الـلمكيم الأني قال في وصـ
 ظهرت في الارض بلخ أوان القضضب وصوت المّالمالمة

 وذبول الاغصصان وتكهم الازهار وعري الاشجهار






 دوحة باسقة وارفة الظلالل نضرة الانفان فيذكر بان آلام هذا الوقت الحاضر لا تقاس بالجُد المتيد ان يستعلن فيه الا وما يـا يكر للمباع بن الحكهة ودةة القصد



 جناب الدكتور هربر (المعروف بين ابناوهذه البلاد




 وطرق انتزاء عدو اها ووسائل علا جها

## الربيع






 في هذا التقلب شيء يُسْسرب الي دفائن القلب فيثير
 شغل شاغل ؟
 ويلهجون إصنع يديه ها كا يمعل .




يهير طر يق سيرها لانه انكا ذرة بن الطبيمة خاض





 والثأهر ان بیغ أبناء هذا الجيل يميلون الى



وهعدر كل الوجودات
 هنها نزكن عايه في كل شؤونا المادية كذلك ايضا هو مرجهنا وعهدتانا في اخو الما الرو حيـة لان لان قلوبنا
 انه هو تركا جوده الميية


 في المالم الزوحي - "يفلح يهوذا يهم يـيقوب.




من اللاله المظيم مدير دوة المإبيعة ووازن سـيـر ها ولـكن هع الاسف قلا يفـكر المرء في هذه المُريات
 حق كلانسان المتّعهr





 القالـ هذا الالنام المععاقب وأقفر, الارض وأجدب حقوها



"المصوو










وڭا ان منظر الر بيع في الالطبيعة يقر الواظر


 ور.عـا كانت مظالهـ الاحياء في فصل الر يعي'
 الطبيعة وذبول النبات ابان الثتاء ثم تجديد حياتهفي الريع تحول مــا الانظار والافـكار الى ظلمة القبر ووحشته وما يعقهِها من المياة الجيدة فسبحانك ربي في صنع يديك :

ان تهاقب الريعيع الهج جمد الثشتاء القارس يكمل


 ثُ لا تلبث ان تّفتح وتنتشش وتحيا حياة جديدة لا لانه
 الانسان ""تطلع وتنو وهو لا يعلع كيف لان الارض
 ملآن فيالسنبل"


اللملية وتري من وراه ذلك الى غرضين اولمها الاهمراف بالفنل لدوريه واسداه الجميل لمستحقيه والثانفي الاستنارة


التزجة من الووابغ النين أكيكتهم شقيقتنا سور.
الشيخ ابرهيم الحوراني أولأ آثاره في التعلم اليم

 عليه المرحوم اللثيخّ ابرهيم الحور اني • توفاه الله في
"ر.جت
اللـ حوم الشيخ ابرهيم الحور اني
وبيان وضاله كاستاذ وعالم وكاتب وشاع،

بقلم
(حضرة أسمه افندي خليل داغض)



 وما أنس لا أنس تلا اللايلي السارة التي تقضت في ذلك البيت الالكريم وكان سمّار ها نا نية
 من مفالات الانس والطر بو بجالس الملمو والادب.


 وتطب دأرٔ الكاله س به بوجوه زائريه ويـش



 وفي سنة •هM أعاد المرسلون الاميركيون في
 وولوا ذيـيـنا رآسة كتابتها وناطو ابه علاورة على ;
 . †
 وله على الخعـوص في في بـالدات الالششرة الاسبوعية التي صدرت في هذه السـين الطوريلة فا


مدينة بيروت في ب فبراير سنة 1917 وله من المهر
 والمارف والتعلم ونظم القصائد البليغة , إنشـاء اللقالات الز الانة والةـاء الخطب الشأئةّة ووض الالؤلفات الفيــــدة وترجهة الكتب النافغة في كل فن و،
ولد الفقيد في مدينة هُص وترعرع فيدمشت
وطلب بباديٌ العلو فيمدر سة المر سلينالالامير كيين

 تحصيل العوم النقلية والمقلية والرياضية والية والطيعية. خذةها وتضلع منها وبلغ من البراءة فيا و الو قوف

 حيث عين استاذاًا في المدر سـة الـكية الامير كيـة

 والمر اق وغيرها من الاقطار الريرية ـ فانسع نطات ذكره ورشجت اعر اق شهر ته وعات بنزلته بين اللالماء والثهعر اء وار تقع شأنه عند طلاب اللمارف , والآداب . فأقبما ا عليه من كل حدب وصوب





س:وات كان فيها خير مبو ان لتلكُ المدرسة الشهيرة
 لان يكن" في طليمة الو اضهات لاساس نهنة الارأة الشرقية والز افعات لنبوالس الفضائل والآلآداب في الهيئة الاجتماكية . وكثير ات من تلميذاته هن الآل
 منازل لن ور"بية اولادهن على سنن الـاكهة والفضيلة وبينهن عدد ليس بقليل من الململات والـكانبات والثشاعر ات وكين يذ كرن فضناله ويأسفن على فقده أشد الاسف

للرومالـكثوليك في بيروتاتعيلم فنون الانة اللعر بية

 بلبان المار ف والآداب
وبين خريجي تلك اللدرسة الشهيوة في هنه السنين التسع كثيرون و الآن من ونوابي الشعراء والكتاب وكارا الاسا"تذة والململمن . وكان الفقيدنا




 افصح الالفاظ وأبالغ التزاكيب وفي صيف سنة ب. 19 استقال رئيس تلاك

لـ إطول الباع وسمة الاطناع وغزا الارة اللادة وتوقد الالنهن وذكاء القر يكة وسرعة الخاطر وقوة المجة والتبريز في حلبة التظم والثنر وكانر هه النه من اكبر الثقات فيالثالثة الر بية

 وضو إططا و'نستيعاب شواردهما ونوادر ها ها ـ وله في ذلك مباحث جلية ومقالات كميعة تدل على علو






 لا عكهن المثور في كتب اللينة على ما يكون اوفى
 لملان جديدة ومسميات مستحدثة اخذها عنه الكتَابَ والشُراء
وبــد ماتركك التعلم في المدرسـة الـكية الاميركية وتولى رآسة كتابة النشرة الاسبوعية وت جهة وتص:يح الكتب الدينية واللمية والاديبية مرا تقدم الـكلام ناط به المرسلون الامير كيون علاوة
 الاهيركية للبنات. فقضى في هــنه الخدمة عـهدة

حيآَ في تا(ميذه وتلميذاته المتفرقين فيسورية وهمر وأميركا وكثير ما
ثانياً آثاره الـهلية والادبية
أمآ آثاره اللمهية والادبية فين مجلدات النشرة
الاسبوعية هدة اربع وثّثين سنة وفي عشر ات من
 أو صمحترجههاوفي كتابه هالآ آتا البينات فيغرائُ

 اصدر ها ثلث سنو اتبالاشتر الكّع اللدكتور لوإس الخازن واودعها ادق الماحث اللعهية وأُو الفو امد
 عند ما تسدتح الاحوال. ومن مصنفاته فيآخر حياته كتاب مطول في علم المنطق جهُ فيه بين ما وضهع . . ما ألف في هذا الفن وكن مع شده تضضله من العلوم اللاغوية ضاربا ! !س با كبير من العالوم العقلية والعبيمية والرياضية . و نظم في صبـاه ارجوزة سماها (البديعـة في علم الالطبيهة") . وكان رالستخ القدم في علم المندسةو أسع



 الاكواكس و"تقدر منازل الشهب الثو اقـس في جنع

المدر سة التعلمموالحف في الطالمس فلم ير الرئيس بدا


اليها لاز المر سلين الاهير كيين زادوا اعليها السنـ
 المهد القدى . وما ابطاُوا ا أن أضافوا الى هذا كها انتدابه (تعغم المياز واللازنشاء والمعطق في هدرسة

الlالهوت


 وشد وطأته عليه حتى كاد يودي به لو لا قوة بنيته


والسهر عليه
ولما زرته في بيروت في صيفس سنة
 فكزناحل الجـم خارُ القوة وعلى محياه آثار ما عاناه

 بنور الصصحـة والهـافية . فودعته آسفًا على فر اقه ومسروراً •ن تحقق شفانه وسلامته . ولم يدر قط
 ! بالقاء

(اغضب الأنسان يكمدلك . بقيـة الزضنب
"تن:قط
بطرس - حقاً ان غضب شاول قد هـد الله أفلا
يكس بقية الضضب الككمنة في نفسه ؟
 تلميذ آخر - (يدعى تيون) كيفء هل بالوت الني الني هو اجرة خطيته وآثامه ؟ لقد اختخى عن بصارُ

الانس سنيني بل ثالاثا"


الرب فترآف عليه تيون - ماذا تقول ؟ اتصدق هذه الرواية ؟ اني
 الخديهة. شاول ناصرى؛ لا لا لـ ألصدق هذا

 وأخي يسطس الني تولى حر اسة هذا البـاب



 اللواتي انتّع فناتاتا كا كادهن من صدورهن
 يسوع ؟شاول ناصري ؛ انا لمنجسر على الظهور في اورشلم الا في هـذه الايام الاخيرة التي أتيح لنا فِهِ الاجتماع في هذه الهالية والخروج

الهياهب . واذا خلا بُنفسه وطاب له النظم اسـتل
 في جو الخيال ناشبًا في الفضاء نشوب النيـازلك في عنان السماء . حتى اذا جاز بها هطار النسر وجاس
 الافالاك نظط الدرر في الاسلالك ـ وقلما نظم قصيدة

 التور ية او التوجيه او الاستخدام او او الاستسارة (البقية تأتي)
رسدول الشمرق والغرب الفصل الثاني ـ المثهد الثاني (اورشيم - جُم المسيحين . كا في الميل الاول

- بطرس ويعقوب و بیض التالاميذ)

بطرس - حمداً لني القوة والجبروت الني ينبت من الثر خير آ- لقد أصبت يأَأخي(ليعقوب) . بولك (من الآ كل خرج أك كل ومن البانيا





 .يمقوب - لقد أحسر• .داود بقو(له في المزالمير.

يعقوب - لا ايها الانخ . كن سريعًا الى الاستماع
 الانسان لا يصنع بر الها
 (اليكن عندك كو كثي وعشار) - پ الي النقـة يـولول الابه - فليدن الهّ ربيب طرسوس كيفا يشاء.
التلاميذ - آينز ؛ ليدين الرب شاول عهو مسيحه (يدخل شاول)
 اغلب الاخوة ـ اما تيون فيقف وقفة عصبية
 نو شاول . يمقوب وحـده يظـلـل جالساً متفرساً فيه بانتباهم
شاول - أخوتي ؛ (ساكون عيق) آه. لقد رأيت


هي هكذا ؟آه يا اخوتي

تلميذ - (من الثلم) احترسو الانفـيك : آخر - آه
"ثيون - هذه الجمدران شاهدة عليك. . ويا لمول

> hشهدت!

شاول - (يلغت حوله ويتغض ) آه ؛ هذا كين
الـق ـ ذلك الشاب-
"تيون - لسطس: خليلي الحمي :

من اللامن والمغاور التي اضطر رسـلـل الرب | انقسهم الى الاختباء فيها مثل . . . . . ـ ن نم انا بر هة الهن نستطيع الاجتماع في هذا اللمكان

 الستفانوس ! بيسطس فقيدى الميبيالنيقتل



 في نيم ديميم وسيتقدمنا في يوم بيّيء الرب:
 الالا تِسه . وقد علت من الان حنانيا ....... تيون - حنانيا : وماذا يلم حانانيا عن النابي وهو هضنى الالفـير من الأفراط في الاصوانم والصلوات! فضالآ عن انه هو نفسه قداختنى ولا نلم أين مقره ميذ أثهر كثيرة . هـلـ خفت وطأة اضطههد انابابختفاء شاول اشتمات الشتشال النار في المشيم فثق بان زعيم الالفطهدين يدبر كلثئضندنا منوراءاءالستار؛
 - (ؤوسهم ويدمدمون فطابينهم)
 عهلاُ بهـذا اللفّب ؛ (يصمت التلميذ ور أسه بين ذراعيه)

ييعوب - (لبطرس) اليا الانخ ألانذك ما قيل


 ان اثبت لهنه الخر اف ايكانها . فليساءدني الرب بيكمته 1
(يدخل فيلس الثشاس)


 قد انتقل صديقي وزيبيل استغانوس الشيهيد المبارك ولـك نصيب اثنين من روهـ انا الني لست أهلا لهذا ! ما قولك في حبشي يؤمن وريعشمد! امـ عيب : أم غريب ! انا للآن في دهبشة بل
 والاخرة نَظظرون هكذا الواحد للا خر رمالي أراك ثهقيلي النفوس ؟ (يلحظ شـاولول بنتة

 باب المدينة ويا لورل مارأيت : شــاول - (ينقض الم الامام ويعسهك من ركتيه)
 فيو هدة اليأس بديونتاك لي. امستحي وحق


شاول - وماذا امل" به بهد ما انا. .
تيون - مات -

شأول - ويكي انتأشققى ألطااة : (يدر بهرمه) بطرس - لا . ان انت ندمت تليذ - احترس يابت: المّس هناك الحزص: كف عن الككام - أليس هذا أفضل ؟ لانتا ذقنا مر ارة دسائس جو اليسيسهم وحيلمب الخداءهة الـكاذبة . ومن أدر الك انه لا ينمل كار.اكه هذا
عرفًا المى السْهدر ي؟؟

التا(ميذ - (مrسهونبقيادة أحدم) قال الربيسوع

اليك في ثياب هلانه،

الضاري فقد شاهدته ينـأر رأسي


آه ربي و!إلي :

شـاول -- (يرمةه) أي إلمي ! انك تا تقول الحق . ولكني الآن هُت وذهات اللى ألي وقات له

 الجاعةصصغارك . .



نياط القلب)

هو . قل لهؤلاء الاخوة لملذا وكيف أصبح الما شاول أخاً لك . اما أنا فقد أُوحى اليّ الله بانه أخني (تتلمس شاول يده ويقضض علهـا إشدة) بطرس -طلبت من الله هكَهة وها قد أجابِ طلبتي يمقوب-هو يعطي بسـذاءو لا يهير. قل أهها الان ماور اءك برنابا - ان بالوواية التي أبلغةا اليا


?

خطيتي عظىى !كل روإيتك
برنابا - "م


وهناك التقق بالنّ

الإصار ؟
 وقد ثههدته بعيني رأسي يشههد بكل جر أُة في . رب الـكل . آمين ! حتى هrت كل الذين سميوه وقالو اراليس هذاهاهو الذي اهلاك فيا الور شُلم





 لي مثــل استغانوس ! هـا انا كالق بر كبتيك
 يا يا كي بلالك السّ في طلمتّه ـ اغفر لي او انظر
 وقد نذرت اماملماب يسوع بالزشاول سيكما









 (4ak.)

$$
\begin{aligned}
& \text { (ي) } \\
& \text { برنابا- سام لـى - (سكوت) ما هذا أيها الاخوة؟ } \\
& \text { ما بالـث\& . }
\end{aligned}
$$

هل رأيت أني شاولو


شاول - (ليمقوب) آهو يا أني ! اني اعر فه ... تالـا
الليلة الاشوؤمة ! (برنة حزز) اغفر لي انت
إيضاً!




يعقوب - (لتيهون إصوت خاتوت) الها الآن مع

 ماذا كاز يفعل ؟ قل انت قوهلا واحرص ان يكون صائبًا
تيوز - (يعا سكوت طوريل) خذ .. . هذه . .من ح حنة ... ومني (يقبل شاول في جبهته • يكيق الاعياء بششاول فيسند رأسه على ركبة يمقوب


الـكل --ا المبل لله في الاعالي : (ير فعون أذرعهم) يعقوب -- وفيك كينسته السالام ؛


(المقية تأتي)

 اليام كثيرة تشاورواليةقالوه فاخذو ا ير اقبون




 الابد شاهد ألي لا أقول فريرًا


 هانته عندي


 الإب . لان الرب كثير لال مهة ورؤوف ا



يعقوب - اقبلو ا ايها الاخوة (يكالم)
 بيد الو احد بهد الآ

。
 |تركني حيث الا


 لةد سئمت الحياة. ليس لي شي أهيش لأجها وليس هنابُك أحد يريدني
فنظز عبدالفادي الى الفر دأخيه فيالر ب وقال

 نخن الآن في اميرك بلاد المس_يديةية ونتظر باعينا








 الالابية -




## النغ|ت الشـجيت


(تصات)
(
 وقد ذهب ألوف من الاطفالل والهببية الم فر اش




 تسطع وهناكُ في بيت حقير ولد(صبي)وكان الجوس

 وما أعظ تلاك الحو ادث التي تشيخص عاليه

 الشُو ارع خارج اللدينة وبينا كا كا سلرُ ين في الشارع






. خارت من الجوع ولم (تهو على ارضاع طفلابا ما ا ارق

 حيث كانت. وتصاذانف مروري وصديديتي وكانا بنا

 عن الثلج فقالت اتركاني وشأني اني أريد أن أن أبسط








 فيلكس، للسيدات المضنيات ـ قالت هذا وغابت عن أبعارنا
, كانت الرأة سا كا ك:ه صامتة لا تانس بينت






وغال في سبيل سمادتلك وبن هـذه اللياة ستَبدأين
كيـيـة جديدة . انما كيلة عيد ميلاد ديسوع . تألمي
 وسألعبدالفاديعلى الفور : :وهلو جدتالنور
 بكسبا فلم تقو على التـكا

 قريبـنا



 نافذة اللطبخ فيالطابق الاول وسألت: ماذأزيدون؟ فاجاب الفرد : :لقد عثرنا على امر أم مالقاة على



مي ثتُوجهة ء
 عمل وكادت جَن من ألم الجوع


تقبل فقط النساء الساقطات



فقال عبد الفادي على الفور : ولـكها مائته
"أمل في طفlها . الر مَة : الشَفةة : فقال الـارس : عن قريب يغظهر نور الص:ا


 السـاءة من الايل لا لستيقظ أحد ليكتب توصية


 الـارس استأجرا غرفة إسيطة في الطابق التاسع


 الفرد الصديقه عبن الفادي : امكث بجانهـا واسهر
 خرج هسرءًا

الطفل .يّبي من وقت لآخر بآكاء ينفطار له القلب فأخذ عبد الفادي ير اجح صلاة ذلا والـ الز جل المرم

 ليسوع وهريم التقية ابنة ذلك الو جل الهرم والمرأة التي وجد|ها -لا شاك ان اسمها مريم فـكم امر أة

 ولا بار قة أمل
 عالمُ الكدر وقال : ماذا تردورن ؟


اللظا) وهي في أشد الـاجة الى الالتجاء اليه - فيساءة كهذه من الايل ! وهل معهماناتو صية ؟ فقال عبد الفادي بتأثر : لإد كاد البرد والثلكج

يتّالها
واجاب الفرد : لا . ان:الما لمخضر توصية فقد
 وانتي اخشى ان يكون طغالها او شالك على الموت من

البرد والز هريري
 يكت . بل انتعش وهو يهتز في حضن أهمه المحهو

على ايدي رجلي الانسانية وهطلمى نور المسيـيحية , نطقت الام بصوت أرت من ههوب النسيم
 ولا استطيع ان ارضعه لان إطاني فارغه وكانتهذه الكاكات فاتحة الألمل و الز جاء
ففر كُ الارس عينيه وتثّابب ثانية وقال : كان



 لـر


 حول شـجرة غيد الميلاد وبعد تاولو الشاي بدأ









 الالسيحية التي انجيتهما
وعند ذلك هرول كالها الم شججرة عيد اليلاد

 :



الهمورية . اله






 في فر اثها وكان يسندها بيد و ويقدم ها قدح اللالبن





 نسيت الام رضيبها . وهو نحير البؤساء ـ و نظر

 هادنًا عميةًا بينما كا الفرد وعبد الفادي جالسيرن


 وفي اول العام الجميد اصطاطلحت اللرأة: زوجها الاني كن وجد له كهلاً وعادت لما اللسعادة ورغد اليش . وكا علا الدو ام ميتهالان بالثشكر
باب المتفرقات

لا باسنة الرمأح وم, هانات السيوف ولكن إسِالِ الروح وكمة الحقت وسوف تمهام أسوار أريكا اذا

وعقبـه جنابِ المسـتر ألبسون هلـر هؤلفات
 الاخرى"ه وزهيلنا هـ انا هعر وف لدى كیثير هن المصر بين وخصوصأ قر اء هذه المِلة فهو صاحـ الز سائل المنيلة باردناء (عهد الفـاديه التي نتشر ها كلى صفحات هــذه المكالة وهذا هو الاسم الثشرقي

 تمصلى جناب الـكن جردنر أَحد ملـيري هذه


 في الثشرقو والقت خطالًا في الحث على نروروة هديد
 اسْهر ت

حغلة سـنويت
 السنوية عصارى يوم الثلا:ثاء المو افق س فبِ اير سنة - 19 احتفالا الا بالبـه في الحومل السادس عشر من حيانها وكز ذلاك في القاعة الالـ

 .


 هع
 حضرة خليل افندي رزق بصفته مثـلا
 بالمو ات هتخش
 اشش

## 

## في مواضيع كبيرة هو

او عبد الهادي وعبد الفادي
الأكرة الثالزة - في الإيمان
"بهد تبادل التحيات قلت لمبه الهادي: ما هو
هذهبك يا اني؛

- ــذهي ان „الالةو احدا) واما مذهه:كاك انت فاظناك مسيدياً نسبةِ الى اسمك الكريم لانه لا بد من اشارة بلفغاة عبد الفاذي الي عمل المسيح الفגدالئي زم اتمتقدون
- الرالك قد تملمت شيئً عن متقدنا - اني اعلم بیض الثيء واجههل اللعض ولي
 ون:لك اخبرني ابها الاخ عن كلم ما تؤمن به



- كلا . انظر يا الني الى الحروب اللظظى .

 مبدأ آخر فلسـين او اخلالاقي او اجتاكي او غيره ؛




نقوشالآثار فيسر اديبرومية وبينمؤولفاتالمطبعة



حية حةة



 اللطمهة - وبهد ذلكُ وقف سيادة الرئسس والقى كالة هـاسبة للمعام

 القأكين باءمال هذه اللمطبهة


 ما تتناوله الايدي من الوف مؤلفافها فيكل الاقطار


 المادة والادبية والدينية لاز أكـار جهودها أكـا


الخير يكازى باضمافها

هذا هو مـتقدنا بالمّام

- الياه اعي. اي اني لا استيطيع ان اءتقد بان
 انتلس الطر يق عساي اهتدي اليه باخيرا -

 عليك الاعتقاد بان السيد يسوع المسيتح هو الهـ









 „دفع اليّ كل سلطان في السماء وعلى الارض " ؟






اللى قائد شخهي يصدر اليه او امره . أليس كذللك
 ضابط اي الى مرشد شخصي لا الى مبادىء باردة
 الجندي المكارب وبين عالة المسيتي المؤمن ؟ يكتا





 ليست بكوعة مبادئ اخلاتقية وانعا المسيحية هي سيدنا المسيتح \& وليس التدين الا تأدية الذلمهة الى

 -


- بـلى . لكنه فام ثانية وصعد اللى السلـاء فهو حي الآ تـ ويشفع فينا وسيأيتي ليدن الاحياء والامبوات فيما بعد
- مفوم . لـكن انظر ياعبد الفادي واهبر
 المسيح هو الشفيم الو حيد لكوزه معصوماً من الخطية وان المسيحية لميديانة الفطرة لكني لـد هذ هـه الساءة

- اسبعان الخالق













 - هذا هو الصوأب . وأذا اسمت حضر تك


 قبل الاستئدان -
تغفن قل ما شئت بكل حر يا
- اعلم الها الانخ است الادلة على لاهوت
 راللديل من النبوةه ومنَا دالدليل من نصوص الانجيل، ونهـ ا(الدليل من شهادة الميتح لنغسهه)
 اختيارآ

 اشارات الم لاهوت الميتح المتيد انَ يأتي ؟ لاكن الموضوع واسع لا نستطيع ان زستوعهي في هنه الجلسِة
——




 الاشار ات الواضهة اللى لاهوت المسيح ثم بّث في في كسـك المسيحيين بهـذا الاعتقاد في كل تاريخ الالكنيسة و
- حلهاك باعبد الفادي اصبر قليلا" . اني انا

 ها تين اللفظتين ؛

 الى ذلاك ان بمض .بكاتي الجر ائد السائرة في الوا الحاضر يكثيون من ذكر عبارة (المية الانسـانه


## سكان العالـ







 ,
 r.g...,....

 نو .


 اللطاهرة
وليس في الاه شيء يستغرباذا حسبابـا بان الميحية افًا قالمت على اكتاف فئة قليلية وانها ديانة الاههور والاجيال التي لا يقف في سبيلبا •زاحم لان الباطل لا يثنت الا ساءة والحق يبق حتى قيام الساءة


 الدليل الاخير ؟

للمؤْ بـ به

- بعد قيـامة الميت ظهر الثلاميذ مرات عديدة- مرة الى الاحد عشر ومرة الى بريمورورة

 السطاء فلم تنتطط ظهور ات رب الجمد لانه ظهر الى استغانوس قبل استشباده وظمر ايضًا الى شاول في في



 ليس السبب اقو ال الـكاناب فقط ولا لا بشهادة

 بل خروا وسججدوا صـار خين مع توما الاسول (ربي والمي" (عد الفادي)


## 玉울

has become corruptive of the soul once edified and nourished by it; while the trained sensifive ear is hurt by the abominable strains which vibrate in the stillness of the night streets from the windows of high dwellinghouses, from the voices of these our secluded (!) daughters.
All this has made our young men suspicious of our young women, while it attracts to them the eyes of the passers-by and the tongues of the wayfarers each time one of them emerges from her boudoir to some assignation in street or tavern : so that in your comings and goings you must see things you do not want to see and hear things which you hear with utter detestation. You must listen to abominable words which startle and horrify pure ears. You see mixed throngs who have gotten them quarters for immorality and intrigue near the tramway-halts, or at a traffic centre, or next door to places of business or amusement. Do you marvel after all this that he who is seeking marriage thinks long and ponders long, and that the upshot of his thinking and his pondering is the decisive abandonment of all thoughts of marriage?
No wonder the confidence of young men in the honour of women has been weakened. They have well-nigh passed a general verdict that the young womanhood of today is not straight but crooked. And though this verdict is too sweeping and too severe, though it is outrageously unjust on decent girls who are in very truth innocent of evil, who turn indignantly from everything shameful, and the pages of whose secret soul are as clean as the cover thereof; for all that, I say, the young man is to be excused if he doubts and turns aside. How is he to penetrate to the heartsecrets of young women in general? 'That is no business of his.

What he does is to ask himself if the general stamp of this generation is not visibly on its younger women. How then expect that these fast ladies, who are so careful to advertise their charms in every limb and by every device, will make good wives? How shall they become mothers of children when they are themselves children, and are going to remain children as long as their experience of life is measured by this frivolity ?

Doth this please you, O daughters of awakening Egypt?













عن الُواوج ?





 عذراً اذا اركاب واعرض ، فليس في وسعه أت يستقعى
دخائل المنتيات عانة ، ولا ذلكَ من شأنه

وكيف لأؤيك البنات اللنزقات اللاتي يكرصن على الأهعان


 هل يعجبكن هذا يا كرائم مدر الناهيخة ؟

Notables of the Land of the Pyramids and the Nile I say, Where is this fulsomeness to stop? How long will you be saying that which you do not mean, and doing that which you do not desire, and squandering money and time on that which is no good, though in doing real good you are, God, knows, niggardly enough of both the one and the other ?

The world has been enlightened, and hearts and minds have been given sight. Yes, the trumpet-call of the true life has been sounded on the walls, that life which is free from blindness, or folly, or corruption, or falsehood. And so you may love your good Mamour or your good Nadir as much as ever you please; but you may not spend unprofitably sums which in their aggregate amount to countless thousands of pounds, -on decorations, plate, crockery and what-not,-at a time when the call is incessant for reformers to institute orphanages, and hospitals, and factories, and drainage systems, and other very great enterprises. Here is something in which the noblest competitors may compete - not in varieties of pleasant drinks, in colours of pleasant meats, and in refinements of flattery and hypocrisy. Here is what we demand of you and of the noble guests you entertain. Therefore, $O$ ye Muawins and Manours, and officials below them or above them in rank, we beseech you to guide your Omdehs and Notables to the good things that abide. Or if not, at least do not fool them with. such wretched triflings as-farewell entertainments $i$

## II. TO SOME EGYPTIENNES

We observe in many of our up-to-date young women a tendency towards licentiousness. It appears in the dress they affect, - a halfway between nudity and vesture. It appears in the ornaments they wear, which have passed from a self-beautification which is reasonable, to a self-decoration which is suspicious. It appears in their mincing gait and their allusive language; in the way they frequent low theatres which most respectable youths would not think of attending, -how much more respectable girls!; in the immoral songs they pass round and sing in their homes, or play on lute, flute or piano, with their mothers (shall I say their fathers?) for audience: - so that music has lost with us its noblest meaning, and

اللاههان يا بعض عمد البالد المُعرية ويا بِض العيـان بلاد
 تريدون وتنغتون الأموال والاعهـار في غير سبل الخير وانتم
rr على سبل الخير بالخلون ؟

ان اللدنيا قد استنارت والانئدة واللعقول قـد تمتحت!






 ينّافس كرام (لمنافسين لافي أوواع الشتراب وألوان الطهام




بالتترهات الغزّيلت - جغالت الوداع
(Y) الى فتيات العهمر (Y

نشاهد في كثير من فتيات العصر الحديث جنوحاً الى الخلاعة . يتبين ذللك في لباس يتختنه وسـط بين العري واللكساء . ويتبن في الزخرف يخرجن .له من النزين المُعتول الى النبرج المريب • ويتّـبـن في هادي الاععطلف وردزات الالحاظ 6 وفي اختالافهن الى المسارح المتنذلة التي ينزه كثيو
 ويتبين في الاغانى الساقطة يتناقلنها فينش_دنها في بيوهن
 م

## AN EGYPTIAN

## TO HIS FELLOW-COUNTRYMEN

[Towfeek Effendi Diâb is known far and wide as a speaker with an unusual gift of true eloquence, an effective and serious writer, an unsparing censor of what is rotten in Egyptian life, and a moral philosopher of unusual earnestness and poetic insight. We take pleasure in translating here a couple of his prose satires (taken from Al Ahram) which are among his frequent contributions to the Cairo daily press. We shall perhaps give a specimen of his philosophic moralising another day].

## I. OF SOME EGYPTIANS

These are earnest days, yet they find us at frivolous play. The strong wine of foolish demonstrations has gone to many heads,- the heads of Notables and officials in the provinces. Not a day passes but the columns of the newspapers are crowded with reports of entertainbents, - farewell entertainments to say goodbye to this Muawin or that Mamour. One would think the said Omdehs and Notables had only been created to dance with joy at the advent of a new official, or to die, weeping and clamorous, when they say good-bye to an old one! As though the money they subscribe and the time they expend were not the money and the time of the nation! As though this great country had been converted into one huge theatre for the performance of comic pieces by the Notables and officials of the public administration, while the rest of Egypt "spectates", uncertain whether to laugh at such folly or weep over such misfortune.

If that Mamour or Muawin of yours, O ye Omdehs, is indeed equitable and incorrupt, this is simply the first thing presupposed and demanded by his position ; without it he is unfit for the work he has been given. Why then hold these idiotic complimentary receptons? Why behave as if the complimented one was the noblest of Allah's creatures; as if security and prosperity are with him bidding you farewell, and as if you are about to suffer a dearth in men, money, and the fruits of the earth, - until of course the sun of the new Mamour rises, when you will duly say, "This is my Lord! This one is Greater!" and will incontinently forget the effusions which you recited at the farewell entertainment in praise and honour of the god emeritus. To certain of you Omdehs of Egypt, to certain of you

## دعوتا مصري للى مواطنيu




 (


(1) الى بيض المعر يين
 اسكرت كثيراً من العقول عقول الاعيان ورجال الادارة في
 المفالات حفالات الوداع ودأع معاون أو مأمود . كأن هؤلاء



 .
 هذا االسخف وبكاء من هذا المصير
 "فذلك هو الفرض الأول النـي يتّضيه مكانه وهو بسواه غير

 سيغادرك بعده الاهن واللسعادة وتبون بنتص هن الثرات



appear and become irrelevancies when manhood meets manhood: for manhood is universal, not particular.
In the frieze above, the pyramids remind us of the immemorial antiquity of the east, and yet of the fact that the hoariest belief and worships and rituals pass away and are no more unless they are rooted in eternal truth. The pyramids, stripped from without, rifled and empty within, are tombs no longer of the monarchs once laid in them (unto all eternity it was fondly hoped), but of the dead systems which sustained the minds of men in those days.

In the arabesque below we have the two words "Orient and Occident", and between them, uniting them as we said in our leading articles of both January and February, the Symbol of reconciliation and unity.

That symbol figures in the other design also. There it is in mid-heaven, towering above all men and all things. And there too is the reminder that that symbol originated in the east and from thence conquered the west : for the great shrine on whose dome it is reared bears the western name of one of the greatest of the sons of the east, the great Apostle of Orient and Occident. There, too, is the obelisk from the old vanished university of Heliopolis ( On ), where Joseph wooed and won his bride, the daughter of its Chancellor, and where Moses was instructed "in all the wisdom of the Egyptians". How much of that wisdom, we wonder, has survived.? It served its day but today the Cross surmounts it.

The Obelisk by the western river reminds us of the secular and ancient debt owed by Occident to Orient. But the Cross reminds us of a debt which is spiritual and eternal.

من البين متى الثقت رجولة الشرق برجوة الثرب لانها شانلة وليست خاصة قاهرة







 الاععر التالـأة


 وهذا الثشار عينه يبدو لهين النـاظر في الزاسم الآخر



 من أكبر عواهل الثنرق هو بولس (ربول الثشرقوالغرب)


 وهاميها (") . تلاك الجامعة التي ارتشف موسى من علومها






# Orient and Occident 

Vol. XVI.
Is March 1920. No 3.

## OUR NEW TITLE-PAGES

This month we present to our readers of East and West two newly-executed designs for the Arabic and English covers. We say "newly-executed", for the imagination and skill of a young artist, newly arrived in the east and an enthusiast for all aspects of oriental beauty, have just brought them into being. But we might truly say that they have existed in thought ever since the magazine itself was first conceived : for in 1904, the year when we were first planning "Orient and Occident", these very designs were conceived, and the idea of them had been communicated to an artist in England. Circumstances, however, prevented their execution; and now, after lying dormant for sixteen years in some back-cells of the brain, they emerge unimpaired, and are drawn by a sympathetic hand into the light of visible existence.

We have here two pictures of the East in the West, and the West in the East: two symbols of the interaction of one on the other. In the Arabic cover, we see a bridge in an eastern city, built by western engineers, uniting the eastern and western banks of a mighty world-river. It is thronged with people and with vehicles, who in various ways typify Orient and Occident; and on one side are two young men who show, by their salutation and the grasp of their right hands, that accord and reconciliation which always come with increased mutual knowledge, increased fellowship, and increased mutual respect: as Kipling sang in the well-known lines which we quoted fifteen years ago, that "East" and "West" dis-

## غلافنا الجحديح

نتقدم في هذا الشهر لقرائنا الـكرام في الشرق والغزبر




 19• •



 ستة عشر عامًا قد برز الرسمان في نور الوجود er هما لاشية




 الاخصائين من ههندسي الْرب في مدينة شرقية وحوله قد
 الشرق والغزنب بطرق شتى • وفي أحد جوانبه شابان فيـان





" God hath made of one blood all nations of mev, for to dwell on all the face of the earth."


Published by the A.C.L.S.M., and printed at the Nile Mission Press, Cairo.


جعلنا اسم البلة هالثشرق والغرب" هي اعلا الاسم على غلاف هذا المدد خلافةً لما سبق وذلك اجابة لطلب بضض قرائنا لكي يروا بانفسهم اي
 حكَآنائَّا عن كيفية وضهه


## الاشتواك

عشُرون غرشاًّاهاغاً في بمر (غالص اجرة البريد)
 بجب تسديد الاشتراك سلناً

مدرور الملمت الكنن جردز والدكتور زوير والتس الار
وكلاء الملة
التطر المصري- هنا إندي جرجس بادارة الجملة

بانا. - التّ بطرس منصور هينا " - - واس اندي دونيو نابلس - - القّس الباس رمرور. النامرة - التس السعد منعور
سوريا
عدن - الكستر راسوسنجبمبةة التوراة البريطانة
البعرة: - التس كاتين بلارسالبة الاوريكة بالبعر:
المراسلات يِب ان نتون بام مدِيري يمة الثـرق والنرب



تصدر مرة

باب الدين والادب











 القا



فراعنت العتاب المقلسس
(V)
$0^{15}$


 في الـكثاب القة









وهذا يتفق بع الزوايات التاريخية الاخرى فانزمبلك" أشور كانت في ذلك الههد قد اهتدت سطونها على الفينيقين والاسر ائيلين والفلسـطينين ورغب هؤلاء








 Jكنه مات قبل افتتاحها وكان آخر ابناء العألئلاللمكوكة الاشورية . فاقم .كانه (اسر جون) رئيس قو اده
 ساز الىفلس.طينو قتل اللاك ("هو بيده أحد المتحالفين عح "(سباقون) فلما رأى الاخير ذذلك خاف على بالاده


 بين الهريقين فاهززهت الجيوش المعرية والـشـلمية
 الى ان وجد هن أهداه اللى طريق هعر



والنّي نؤكهه من میأُف التاريخ ان فر اءنة
الدولة الثاية والعشر ين كانو أصحاب بجاش وبأس













س,وا وترهاته

 الذياستتنجد به هوشع ملاك اسر ائيل ضد شلهناصر .



 .

 :
وفي هذا الموقف المغالمة التي ظلات الو الئح المصرية القد يكة فانه فيبدء القرن الهادس قبل الميلاد طا: على هصر سيل من المهاجرين اليو نانر حاث اذ الك الك اتقلاب فيالاحو ال






 استمحال الـكتـابة بالاحرف الالمكده درجة ساهمية في المّلدن والمارف والغنى لانه اءتى العا . وججد المهاهدات المّجارية بينه و بين اليونان وأهل

صور وفصارت هعر مر كزألتجارة الاثم وخلف إسامتيك هنا ا ابنه نخو فر عون الكتاب

 استولى على اكثر هدائن آسيا و اتتصر على ماللاكبابل



 والمشر بن و.يقول عنه يوسيبوس انه جاء على رأس







 سنحار يــ وأقفل راجحعَا الى نينوى
 الصاعةة التي صعقت جيشه من عل ولاكن كرّة الالد "(فتاح"َ في هصر ترفموا عن الاءتراف بِّأس وقوة ربس الجنود في هـذه الصـمة المانّلة وقد ورد في أسهاطير ذلك الهعر رواية بهذi الصدد تنافثلهـا
 الى مضــارب الاشور يين وقضهت سيور اقو اس
 السلِ وزعون نخو
 القارىء في صفحات الکكتاب المقلمس وهو الني قتل يوشيا عند ما خرج اللقائه في مجّو على ضنفاف نهر
!

 و الذذلا .






伿




 سرت سموم العهادة الو ثنية في نغوسهمو و"ثنتنوا في عمل الالم و خلعو اعن وجو ههم برقع الحياء فاغاظوا .

 الطقوس عن
 التاريح بشلاث سنو ات تولىّ نمو خن انصر على بابل
 .
 وقد لا لاdill
 مر اح احل


 وقد جاء في بؤرخات هيرودتون ان هـانـا
 في اكتشاف تارة افريقا وكانت اللل(حة في ذلك الالمها من أشق المهن فبدأتت سفنه من ال. المر الامهر
 طارق حتى عادت المى دصابـ النيل ! هن البدء في هذه الر حلة البـحر ية فزءون حغرع

















 ,


 ,





(
(:il)






















 " وس (r.rq)

وقلما أشرع' في


بانها تخلب البـابَ البشَرْ




$\ddot{a} \cdot \mathrm{le}$.
عرضتُ على نّسي السؤالَ الني تليُ
على عششـر النادين في خـير محفل
وقلت' . .لأَ يِّس كيف ترينه

 من الى الي في الموضوع بعد التألمِ وهـا أَذذا عها أُلّْصن
لـا
ولست بـا أرويه انوي تعرضّا

ولا ادتي اني انا الـــم الذي
كهكومته تجال دبى كل
ولـكنه رأي بدا لي فرمتُ أن يكدثـ

تفضيل ولاده الانسان



وقد اشتط على النانط ان لا ينطقّ بكامة ثنراً )

范


شهراُ ولستُ اضثن الا الجادَهْ
,الشرطُ أَني لا افوه شثرأ
ارُ

فاللوم

لانَّ الاءتثال من خير الادبْ
شَهْرِ وشعِرْي عقدا اشنترا لا
فنشابَ هذا حين شابي ذا كا
وما لعى الاءر ج بومَآ من حرَّجْ
 "隹





, وفي سن الاداب واللم, والتق
يطيب لأبأين الـك


وبتهدي نـتي وهاق عزبتي
 احتّقُ في جوْ المسائي بواهارن











فارن اصُب الارى فذلك هيني
والا فار جو صفهج عن "تطفلي
خالحة الحـ
وبعد فاذ كانت حياتي وصيرة"
وليــتـت سوى ظلّ مريع التحوّلِ
, كان اغتباطي في . هداها تشوٌ


ها
وكانت على مه الثراء ولادتي

وهغسدة خلــقي وواصهـة يلـي


وهمرية لي باُقترتراف عــارم غ

وإتيالـن ما ليلي ششبالي وصتي وماليَ في جوف الفناء المعجلِ

ويكص_د آمال الشثــاب .كهنجل
اذا كا


فقير أ ومهي من مجالي الغنت خلي

حتى بين كرائم عيـلالتا وعقيلات يووتاتا . الـلكى
 ,السأع بالته واستجساسانه



 , ادانة ذاك
ينقب اللص جدرانظ هكاء ويسرق حطالما







 وسأمهياك في ساكات الانس وأو يةات الفر اغ يا هنا : في الناس . عورات وكيوب ولـكن


 السو, السوء
يا هذا:دع للانس ما يمهماوي فالك عورات , ولانـ ألسن

## النهالسرقت !





 نظام الميئة جيز عن التُطاول اليه


 .











 , اللسأرات المأئيلولوجدتهذالالار اكثثشيوعا"
 نصف فلاتي هذا القطر ما يترتّبعليه اسهِلالك قو او البدنية وشل .عدر تهم في الاعمال الشاقة الاتي





 في الإع قرن الاخير
ولا يكنى بان هذا الداء يستهنها
 اليسار من المـلاك وارباب المزارع الى فرورة
 استخدالمهم واستمّار جهوده
 والمعاب بهذ ا الداء ينتابه فقر في الدم يؤدي



 في التنفس وغير ذلك من الالآلا مالمبر خة التي تّهت

 (1) الشُرسوف هو, الجزء الاعلى من البطن

يا هذا: دع كل انســن يسالك المحجة التي





 اخيك وتنغض يدلك بن تقويم ما اعوّج في الميئة كال و والکن ليس الاغتيباب وسياة لاصالح اللذهة سبيل المداية

>اء اليرقان






 قد جئنا في العدد اللاضي على ن.نذة طبية بيـا


 سوء العاقبة وشدة الف:اكك وانتشلار جر اثيم العدوى

والمساكن لا.مكن استئصال هذا الداء وتحسنت

 المر احيض في القرى والحقول وحث الفالاحين على


 وراب بمترض يةول ان الامل ضميف في في اقناع الفلاحين للاختحار على استمال المر احيض , رلـكن قد قامت نس هن هـه الاعتراضات بات بالنسبة لمال المنـد فثبت است في الاهـكان تزليلهبا والتخطيعلها والني نؤ كده ان الـلكو .لا عاجزة عن القامة الراحيض وستّقى هكذا سينين طوالآ في المستقبل ولكنهن من الهين جدآ على اصحاب الضياع والزاراع
ان يشيدوها في ضياعهم

ولـكن هالا يكنن اتخاذ شيء من التحوطات في الوقت الحاضر التقليل العدوى التي يتناقلبا الفلاحونء ان الديدان الصغيرة لا تمو وتستكمل
 , الا كسوجين الما الاخيران فلا يككن مثهها او

 نقبَ يالتي فيه براز البسيطة يكول دون جَمع الذباب عليه ما يساءد

الجـم ويمه. بعونةالبلارسيا الطريق لداء البلاجر ا ذلك المولا الذي يفتك بالمقول والاجساد .
 ونعیف طولاَ وماليمتر سمـعًا وتبيض بويضاتها



الني بلامس الارض الموبوة بها

تاتسرب الديدان الى الجلد ثم الى باري الما


 التي "تص بها وهنا يكعل التلقيح فتّيض الديدان
 كرتا الاولى
ولا يخنى بان المر احيض تكا تكا تكون مبدوهة في الضياع والزنارع اللصر ية ويتشتنل فيّا الفلاحون طول اليوم حذاة الاقدام عر اة السيقابت عرضة (لرطبة الارض اللوبوباة على هدار السنة بير ايمبم
 ان وجدنا في قرى كـي -مــابوـن هr-ذا الاداء الني يعطالrم عن اداء اءمالم الشاثة
وحقيةة الام انها ولو عدل الفلاحورن عن القام
الباز في الحةول وعلى مناف الاتقية وحول البرك

ويكع كـ تنفيذ كل هذه التحفظات بناية الـهولة لو ادخل نظام التعليم الاجباري وتلقن احداث الفلاحين ولو مبادئ التهلم الاولى
 ضد اليرقان يكرن ناجهعًا إيضًاً ضد البلهر سيا ذلكا الداء الويل
حقاً لقد هان الاوان الاني يّيتم فيه على عهد
 تبهة الاهتمام بالاحورال المجية الماهة وشد الز

 تمبثيكسم الامة وعلى الهّ الهداية

## نظرةٌ الى الفقير

 ان هذا العالم ميدان واسح نجري فيه غُّافين


 لينّق في سبيل النه وهكذا كختلف الايايات
 النظر لالة اللةقير ,لالسكين في هذه الايام اصبتحنى

 البؤس والاحتياج فاسـتعاض عن الحنـان بتراب

على انتشار الدوس:غارلا و المىى التيفوديةوغير ذلك من الادواء

 الدعوةلانارة الاذهانْ والمث علا التـليم وتشَجيع الحا واللنشورات في وصف الاثراض التي تنتاب الفلاحين وطرق علاجها واساليب الوالية هنها
 وتنفد الاحو ال الصحية في القرى بين آنذ وآخر وبث النصائح والارشادات للوقاية من الايراض
 آخر هو ايباد المستشفيات المتنقالة في المنارب
 "قوم جلان طبية تأخذ على عاققيا تخطيط المر احيض
 الأأورون ؤهدالبلاد و من دونْمَمنموظئي الادارة مراقة هذه الراحيض والاهثمام بكث الفالخاحين على استمهالها دون سوراهما



 تربية الرأي الهام وانارته ومنع التبرز في الاهاكن العارية

 , الكماوب التي تحـلـ على النالس . السأل عن هـادر الفـيق المحيحة السأل الالصوص وقطاع الطرت الطا , المسجون عن سبـ ارتكاب هــذا الشـطط فلا سبب الا الجمع والندر وضيق ذات اليد يكز ني إيضًا ان أرى ال:نـاس في هــنـه الايام

 اصبـحت كمة دنع المشور من الامور التي تخـدش الاذان وتخنت الانسان وليس هذا سبب عسسر في




 لا"كام هذا الو اجب اللني هو خالاصة الدن والدن الدنية والمياة برمتها ولمكن انقاذ كثيرين من انياب المور .والفاةة وفاك ضيقهم وانتشــالم بن وسط بلـج الاحتياج والقيام بسهولة بكل ششروع حيور نانف لم كفتح الملاجئ والدارس وعمل. المستشفيات وما عداه من الامبور الي تّمود على بني الانســان بالنفع والزألدة اليظيمة واذا تظرنا الى نظالم الميئة الاجتماية ز زاه يستلزم اولاً اصلالح حال الaقير والنظا اليهو وليس
 وتوارع الطرت يـر مهه برد الششتاء من خلال أثوابها
 مسكين في بكر الحياة واذا تأملنا بفكا خاص و ونظر الما نظرة رقيقة

 والقساوة وعدمتدين الكثيرين وحكنا على الاغنياء









الفريسة |ي IV-1r:Yq)
 مرادم او افنيت عيني الار ملة أو أكات لقمتيوحدي
 الالبساو فقيرآ بلا كسوة انلم تبار كي كي حقو اه وقد الستدفأبجزة غنيانيكنت قد هز لار أيت عونيفيالباب فالتسقط عضدي من كـيني


نكو الانسان ويا من تهرفون ابوالمع هدراً في



 شاههدة عليك فكلكا ازداد الاغينياء مالا" وثروة كما ازدادت عالهم الس, ؤولية كو بي الانسان





 سيان واليد التي لا تانفع بسـذاء في وقت الشـدة والةاةة هي والثقطوعة سيان نالني لم يكجدو ا اله في








 وثدروا قيهة الموز و والاحتياج حق قدر• •

الدينوحده الاني يدءو الناس لمديد المساعدة لهؤلاء
 تطاب اصالح هذا ال:نص ولنالك ترى الانسا نية
 والظظر الى الفقير


 وذالـ الضبيف الجائع والمتوجع المألمألم هو اخولك





 وأثهت واجـ الانسانية واحسنت الى ذاتلث لاز ذلكالان هو عضو منالجسم المكورن للميبة|البشرية









الحياة مكلؤة با آين وحسر بت خار جهُ من قلوب الاباء
 الهو اصف ولهب بها الزمهان الخائن الهادر





 بالمؤساءالمساكين اسر عو ابالمهمل ق.بل فوات الا الاجل




ك كالفقر اء من الاطفال والاو لاد اللّين مالاوُو
الازقة ؟ ك من اولاد جر ها اللضنك والق القهم ايدي الشمقاء
 الشدهة اقدّ على الانتحار "تخلصًا من حياة بالسُسة شقية وصهدت روحهمن جسسهشاهدهة على الماسوقساوتها ك ك. ابنة عذر اء كانت نقية طاهرة افسـلهـا حوادث الضيق فبعد الـ كـ كا صورة تتزين با حدهور المبالس اصبحت لا تستحقـعقام الاءتاب. تبر أت
 صورة من صور التهتاك وفساد الاعر اض ما يكا منه وجه الانسانية حياء ولم يرما علا على هذا السبيل الا طاجة المعيشة وضيق ذات اليد ـ ـأَأملو ا فتجدو ا


性
 بلا تعمل ولا التزام وكان في كيهما غزير الاددة سريع الخاطر قليل
 فيرصن الـكام ثا شاءت الرقة وأر اد الانسـجام
وكان له في الـكتابة - نظاً و ثراً - اسلوب
خاص امتاز بصـحة اللفظ وسلامة التت كيب ووضوح

$$
\begin{aligned}
& \text { تر. } \\
& \text { المرحوم اليثيخ ابوهم الحور إني } \\
& \text { (تالبع ما قهله) } \\
& \text { تالثأ اسوبو كتابته }
\end{aligned}
$$

## 111


 فانه في كتبه الخصوصية الم الأه هل والأثرباءيترك
 الاطبيي مفرغاً في قالبه الحفيقيق وبالزــاً في جودة
 ولا إغنات
وعندي من كتب الققيد الخموصية ما ينيف





 وحسن اتتقاء اللفظ وشدة متانة التر كيب والتالمي
 ريب في كونها مكاوبة على البديهة من غير تو ونف


 واللةيد بي وبع غيري من بسازفهو وأصدقائه

 ولضيق اللقام اكتي بذ كر واحدة مهنها وهي زرته يوم أحد في أؤوألنشهر يوليو سنةا • 19
 فتشت صغوف الجمل والتر اكيب وتحتل المر ابط



 حياته وادرجها في النشرة الاسبوعية وبلـغ فيها غاية الابداع ونrاية الافتـتان وبهالة التول ان ان اسلوبه في الشهر والثنر كا كا


 . رده ونطم عقده. اذ ترى المالمن في اللانظ من حيث


 الانشـاء لا إبي حكي على ما طالمته من آثار يراءه









ورسوخ قلدهه في هذا الفن
وأقد شهدته غير مرة يجول في هـذا اللفهمار وـكنت أراه يتدفق في القول تدفق السيل مبادهِّا

 المبتذل الى قنـة اللفصيح اللميغ ويتّدرج في مراعاة



 المقفى الى الاشهُر الموزون وجملة القول ان فقيدنا بل فقيد الشرت كز






 ودام على ذلاك الىي آخر حيا"، كانهو الاناطق بلسان الهاء زهير
(اني كِبت تانلا كالثماثلم باقيهُ

فرأيته يتأهب للذهـاب الى المدرسـة الـعارير كية


 فأشعر كأهنا ماتت او كادت ـ قلت : - و كيف





 التي "ولت بنفسها خدمته ومالاز مة سمريره والدأب







 القافيـة وحافظظة يسيرة على الوزن بالا التيّات الى صحة



 اوالقراديات.

وقال في ختاهنا

كَّآل وردك
-
"و
وقل هن عدية يصف فهها حسان دمشقت الاهُام
شُبَّن
وصنابالُ البيض شموس
مافي •ثلن في الاقطار بك بس الخ

ما في هـ هـلن *

با
وحول ال:
وشموساك

تـكثر غزلا, • ديارك

وهي طويلة قال في ختامه|
قولو1 لي هـابـا

كيف شینـوَ ها القض: اليا
فمها شي كماه

س الشُباب
عندي من الو جل القديم





في كتابالتر ان الز التي كرن من اءض|
والاناشيد الادبية في احتمالات تالمله المسوالمو اليات

من الادوار اللمرية
, رابِّا
(1) في المنَّ ولالهدّرات
 خلي خلي اللو و هنغو في عينين الَسبي الزومْ هـثور عاورد الذيَّيْ
شهر شاله Yog
لو لو عاي قوت انــد
وقطر ات الزندى عا الورد
?
étes
"ن أِن جهت المسـك في جيوبك وطابت الاقطار بطيوبك

كن الخيبـ .عغرت دروبك حتى تشرت العطر في البلدان

4 ang
, يع الص:ا يا راحة الإرواح
مليّ بتذكر الهوى الاقدار ح
ذكى حبيا لا هصفي الراح
-هنا على طول اللدى سكران
 وهو من متتکر اته وقد أودعه ما شاء من سـر البلاغة والبيان وبلغ فيه حد الاعجاز وغاية الابجادة والآتان
الردة
يامن تركني وسار في الاسجار


سركك هصون كههجة المفتون ما بتدر كو الانظار والافـكار

سر كك هصون همجهة المتّون
لو لا دموعيو والميون عيون

(المنهيب)
قطع اكبـا الز;لان
وجندل آساذ الفرسان

ماكان عابِ الا
ولو خوف الم
ما حق الراهب ناقوسْ

التام : -

حيّ على الثم:وس في سـجن الموى
ضاقت عليَّ الارض من اربع اقطار|
سهرت عيوني وطال ليـي في الزوى
هن طول ليليزسيات شو شك النهار
سهرت عيوني وطال ليملي في الزوى

غنيت للن حجاز وءرات ونوى
حتى بكواطيور السماولانو ا الـجار
و ون
حتى بكوا طيور السماولان الصيفا "

يا حسرتي حل الـكدر بها الصنا
وصار الفي وصاحي وحش القفار


والو, دوالنسرينو الإيكانْ
من أين جبت الاسـك فيجيو بك



سالوى اسير الِية جنة الاهـام

وله مها :--

يا بفرد المسن مالي في الموى ثاني

اسقي بدمي ورودكك والـوىى جاني
علي "تجي وقلي يمشق البـاني
وله


ياكشف الـسر هالي في الهوى ساتر
خليت خالك مثل في الماشقينِ سارِ



ياسا كن البان صبري من بعادكُ بان

سركك كتمثو لـكن من دموي بان

هولاي عطفأِ على الهاني اسير الصبا

وان كن !ِّهز
(يتنع)

وليـلى وعاشعها الجمنون
(الترصم)

برشق حراب وشت وشت




(الزدف)
سرالموىمدڤون إ فت قلب الفتى هسروت ولاظاك السـارت
(تا
سـحر الميون بيسنرت الاروالح
وبيظّر الاخغنى من الاسرار
,
آمنت انا برهان ما بيلزم
انك ني الزهرة الز وبدر التم
من طور خدلكُ ما قرب بوسى
من اين جاث المن كلمبـر
(r) من المواليات

وله من الواليات اللر بعهة : -
 !

 .





涺
بدرن الآخر

## - . تقر .يظ







 المسيحية وعجز الششر الع الالمية عن تخليص الانسان
وبه فصوول عن الڭصبيـبـ ورسأه، واتباعه
 هتقن وثغنه بالمدرسة الالكاير يكية
and اصو



## اقوال مأثورة

لا
\$
هكذا يلعج الـق السان المذب
لا "ظن السوع باخيك بلِ اسدل ستارأ على

 "

الليـاة كمأا فاحتفظ بقوة اللأس وسداد
اللرى ولا تطيش كغنم قصية يعارددها النّنّب
ليست اللياة خيالاً ولا اللاحد قولهـا - قيل لالنسان (هن "رّاب والى تّراب تعوده) ولـكن هذا

ناموس الجسددون ال:فس
جو العالمملبد بالغيوم لا نعرفقيه دائمـا المدو

 عن غنساك فاهرع الم الاحر اش والت المال تجد هن


MESSENGER. Get you gone, or we be all dead men! I go to pass on my message. Woe worth the day! Woe worth the night! (Exit)
(Enter another Messenger)
Messenger. From the Lords Moses and Aaron. It is the hour. Rise and come. Are you ready?
MANASSEH. The Lord's servants have been ready since dark.
MESSENGER. 'Ti well. The trysting-place is the outer pylon of the temple. I go to pass on the word. Haste ye, haste. Tonight Egypt; by morning FREE! (He goes out with a gesture of exultation).
MANASSEH. Freedom! Free!
(The women have been packing the kneading-trough and a few necessaries into the bundles of clothes. Reenter Atothis and other Egyptians.)
ATOTHIS. Get you gone, terrible nation! Take these jewels of silver and of gold, but go: and bless me also.
OTHER EGYptians. Take these, and these and these-but go-oh haste! Go, go, or we be dead men. And bless us also.
(A fresh outbreak of wailing from without).
Egyptians. Ai! Ai! Ai! Back to the mothers bereft! Back to the soles homes!
(They go out with gestures of grief and despair. The Israelites have now shoulddered their burdens. The father leads forth the girl. Sarah takes the infant. The mother comes last, half-embracing Ithamar. As they reach the threshold the wail of Reba's mother is again heard).
MIRIAM. Saved by the blood! (She pauses with a gesture of ecstasy).
ITHAMAR. The Lamb of God! who redeemed me!
(He kisses the side-posts, first one, and then the other, and passes out. The room is left empty, the full moon illuminating the deserted table).




صوت نوفوت - بِ! !
 عن اللاء"كاء بالمّ
الز
رسالتي • بُّس هنا اليوم ! وبُّستهناه الليالة (يخرج)


 الزسول - حسنا . موعدنا بأن الهيكل الما
 الثلمة (1040
هنسى - الـرية ! بن أحرار !
(النسورة يكز"




المصريون الV
 (
 ;淃 (117 البقية بوجه

NOFERT's voice. Dead! Dead! Oh my son! my son!
Atothis- Wake, Baba! wake! Open your eyes!
Nofert. No, no, no, no! Dead, dead, dead! Ye Gods ! Ah . . h!
Miriam. As a mother waiting for her firstborn. Ah Nofert!

Manassefr. They would not shelter under the blood of the Lamb of God. Ah poor neighbours: a house of death, and ours a house of life. Ithamar saved; Reba lost.

> (Enter Atôthis distraught.)

Atothis. Dead, dead, dead! And Ithamar ? (Sees him in his mother's arms) Alive? The blood availed, then? Fool that I was not to take your warning. Beba dead : and the kid that we spared dead also! Fool, fool!
(He beats his head and breast. Enter a royal messenger).
Messenger. Woe, woe, woe! Prince Amenhotep, dead. I proclaim Pharaoh's royal command: "Rise up and get you forth from among my people, and go and serve the Lord, as ye have said, and BEGONE! and bless me also."
Atothis. A god, the son of a god, dead, and ithamar alive ?

Messenger. Dead in his sleep at midnight. The Queen rose up and found him dead. Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and found their firstborn dead. There is a great cry in the land of Egypt this night, for there is not a house where there is not one dead.
Nofert's voice. Beta! Ah . . . h !
Atothis. Miserable woman! Twas she restrained me. (Exit frantically).

صوت نوفرت - آهـ آه ! ببا !بات !
وهكان يمتلى الفضاء برنات الندب والنوح والعويل •
خلم ("تمطه وابلا من المبَلات)
صوت نوفزت -ـات ! مات ! أواه يا بني . يانور عيني
†وذيس - برا !
نوفرت - VV VV . لا . لا . قد مات . اتيها الآلمة !



(




رأسه وصدره)

لزسول - و واهم ! و يالاه ! وأحسرتاه ! قد مات الامير




' وذيسى- مأت اله لبن اله وايشامار يبقى حيًا !

Manasseh. Be not afraid for the terror by night, nor for the pestilence that walketh in darkness.

Miriam. I am not afraid, Manasseh. But this night is very still, very dreadful. When will it come? I can hardly bear this silence,

MANASSEF. (going to the door) It is midnight. See, the full moon of Nisan is due south. It is the hour of doom. Let us watch and let us pray.
(They kneel, A silence, which grows tenser. The Israelite raise their hands in supplication).
Miriam. (in a terrified voice) Ha! What was that?

MANASSEH. (at the door) I see nothing: I hear nothing.
Miriam. I heard nothing. But I felt . . . Oh listen to the silence!

Sarah. I felt it too!
MANASSEH. You are right. The whole air is full of terror: of Presence...
(They have risen to their feet, and are listening with strained faces and staring eyes: Miriam is holding Ithamar to her bosom.)
MANASSEH. It is IT. It is passing over. Worship ye . . .
(They prostrate themselves: Miriam kneels but does not leave her boy)
(Some moments of awful suspense, and then the terrible, long-drawn cry of Nofert rises from without, rending the silence).
Nofert's voice. Ah . . h! Reba! Dead! (From a further distance rises another mother's shriek : then another : the air is filled with wailing. Miriam clutches Ithamar convulsively).
Miriam. Oh Manasseh, my husband! Reba! And our Ithamar, safe! safe! safe! (She covers him with hisses).

غينيك فلا طاتة لي على احتّل ذلك . ماذا يكون و
قدر ال山ه . . . . . . . . . .

الاني يظاللانا
وريF - الي اعلم هذا ـ وأومن به. نعم وأوهن ولكّن لا طاقة
 سأهة متّعنف اليليل
منسى - لا ثخشي يا مريمهن خوف الثيل ولا من سهم يطير







الملالث والبلاء فلنسهر ونصل"
(سكوتعميق. تشتّد رهبة السكون فيرفي الاسرائنيون أيـهمه بالانبهالات)
مريم- (بصوت.مرُّنی) ها ! ما هذا ؟ .
 اذنك في هذألسكون الميم




ايثامالر الى صدرها)




MANASSEH. (solemnly) Amen. Yes, when you are a father, Ithamar, and have a little Manasseh, he shall ask the same question and you shall tell him about this wonderfurl, this terrible night.

Ithamar. Why terrible, Father ?
GIRL. Why terrible?
Miriam. Oh hush, darlings. We shall too soon know; but you, mine own boy, are safe, safe, safe!
(She has finished her work and has come behind, and takes him to her bosom.)

## (A pause)

MANASSEH. To-night in Egypt: tomorrow free! with faces to the land of promise! Just think, wife! Tonight slaves in Egypt; tomorrow, who knows where? but free, free!
SARAF. We have prepared no victuals : and how shall we carry all our stuff?

MANASSEH. We shall carry what we can. Take your unleavened dough and the kneading-trough, and you will be able to make unleavened cakes. And "in the Mountain of the Lord it shall be provided."

## (A pause)

Ithamar. I $a m$ so sleepy, mother. Please let go of me and let me lie down. See my little sister is fast asleep now.

Miriam. My son, my son, don't lie down, don't sleep, don't close your eyes! I could not bear it. What if . . .! It would be too like as if . . .!

Manasseh. (gently) Hush, my wife. Remembe the sheltering blood.

Miriam. I know it. I beleive; I do believe. But I could not bear to see him lying asleep this night. Wait till the midnight hour be past.

المقبل .واءوام كثيرة بعــده ان شاء النّ ستسأل هذا

 هذه المليلة هي لارب . حّعغظ من جهيع شعبنا فيكل اجيمالم • من الأبناء والاحفاد اللي الا بد



ايثمالر - ولماذا هي رهيبة يا أبت؟ اللتوأة _ لاذا مي رهيبة ؟
 لا خوف عليلك ولا كَن حرزن . انت في سلام ! في

ذراعه4
(سکوت هنـهـة)
 شـعر أرض الموعد ! تأملي يازوجتي في هـأنا الامه




 ج. جل الرب يرى") (




- Manasseh. Trust the word of the Lord, o my wife. Our boy is sheltered. No marvel that he is sleepy. 'This near midnight.
Miriam. Midnight! Oh, this awful hour.


## A pause.

ITHAMAR. The bread was not nice this evening father, it did not taste nice.
Manasseh. There was no time to leaven it, my boy.

Ithamar. Why father?
GIRL. Why, father ?
MANASSEH. Because mother had to bake it in such haste, and we ate it in haste too.
Ithamar. Why ? And I did not like the vegetables-they were so nasty and bitter.
MANASSEH. Look at my staff, and our outdoor things! We ate in a hurry because we are going to start on a journey -this very night-it may be this very hour! So we must be ready, quite ready. Oh haste, mother and sister : I feel that the hour is drawing nigh!

ITHAMAR. Are we going on a journey, father? Oh how excited I am!
GIRL, And me too!

## A pause

Ithamar. Why did I stay up to supper to-night, father. And why did we have

- a service at supper ? We never had before.

MANASSEH. It was the Sacrifice of the Lord's Passover. And next year, please God, and for many a year, you, Ithamar, shall ask that same question on this same night, and so we shall never forget it.

Miriam. It is a night to be much remembered and observed unto Jehovah for bringing us out of the land of Egypt. Yes, this is that night of the Lord, to be observed by us and our children and our children's children for ever.

$$
\begin{aligned}
& \text { البنت ــل اذا يابت ؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايثار - } \\
& \text { كن ردئًا ومرً " } \\
& \text { هنسى - انظر الى عكززي . انما المرعنا لانتا سنبدأ في }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بان الساءة "نقترب }
\end{aligned}
$$

 gl

congratulate you that your story has been but an evil dream. Come, Reba.

BEBA. Good night, Ithamar: tomorrow we will play with $m y$ kid, since your lamb is gone. Yes, Father dear . . . . (He embraces Ithamar)

Manasseh. (in a low tone) Ah poor innocent! Ah son of death! Look, he goes to his doom, and knows it not.

Miriam. Ithamar!
(She passionately embraces him again: the other family goes slowly off, Beba looking back and waving his hand, smiling).

MANASSEH. Shelter we ourselves and Ithamar under the redeeming blood of the Lamb of God.
(With a solemn gesture he slowly leads the way into the house, the others following, the mother last, still straining her boy to her bosom).

SCENE II. Within the house.
The father is sitting at the low table, from which the meal has just been cleared away. His two children are on either side. The father's staff is in his hand and all are dressed as though for a journey. The infant is asleep on a small mattress. The two women, also with headdresses etc. as though for a journey, are washing some dishes at the side. A kneading-trough lies on the ground near them.

ITHAMAR, I am so sleepy, father.
GIRL. And Ruth is sleepy too.
MOTHER. (alarmed) Is Ithamar well ? Can it be . . . (she pauses from her work, hand to heart, looking across..)






شر يرة . تعال يا بيا

 (بثامار )


لايدري

 ويطوح بيله بأمناً)

 الـكل حاضنة ابنها في صدرها)


- (داخل الدار)






Egypt, and pass through all houses in this land, and all the firstborn in this land shall die, from the firstborn of your Pharaoh on his throne, to the firstborn of your slave-girl behind the mill. And there shail be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has been none like it, nor shall be like it any more. But over the houses, -oh listen ! - over the houses sheltered under the blood of the redeeming lamb the destroying angel will pass. Our Ithamar is safe. But your Reba! ah poor innocent, my heart bleeds for him. Oh Atothis! oh my friend and neighbour! for your kindness to us in this land, come and shelter under our roof : be one family with us. The redeeming blood will avail you too, your Baba with our Ithamar. Aud then go forth with us on the morrow, for there are strangers in our midst, and I have heard that many are going forth with us ere the morning dawns: the promise is not to Israel alone. Come, oh come! enter with us the house, for the sun has set and I dare not stay. (He drips Atothis with terrible intensity).

ATOTHIS. (laughing uneasily!/) Old wives' tales !-yet your word has come true each time before, I confess. And truly Reba is most dear . . .

NOFERT. (shrilly) Out on you, man! Are you lending these slaves your ear, and you free-born. Come, it grows cold. Come Reba.

Miriam. Nay, neighbour Nofert : ah stay !
SARAH. Neighbour, neighbour, take him not away!
Nofert. Be still, evil women!
Atothis, (breaking (away) It is too late. Never shall I move her, Well, I'll pin my faith to Pharaoh. Would he risk the life of prince Amenhotep? Good night Manasseh. In the morning I will come to




 فنودع هذه الباد الوداع الاخير : فيهنذه الثليلة"سيجتاز



 ان ه ملا




 "حت ستغ دارنٌ - الكن كا كا عيلة واحدة فان دم











آخن في الاشت:داد . تعال ي يا بـا
of his failed? Has not your land been smitten these nine times at his word, spoken in the name of our God ?

AtOThis. Your god-in Egypt !! Our gods must be weak indeed if they are not stronger in their own country than a god who (with your pardon) is a pilgrim and a wanderer, with no country at all!

MANASSEH. Oh neighbour, are you so foolish, and hard of heart! Oh, blind, blind! What! have not these nine plagues been nine several judgments on all your gods? the god of your land, the god of your sky, and the god of your sacred Nile itself,all discomforted, defiled, deprived of might ? Your magicians and mighty men silenced, brought to nought? All this by the Name of Jehovah our God, through Moses His servant. When he raised his rod, did not a plague descend: and was ever that plague stayed, until your king, himself (as you think) a god, implored him to intercede with Jehovah the God of Israel.

Atorhis. (sullenly) I follow my king. He has dismissed the man Moses and has refused to see his face again, lest he die. It must be that he knows that the man has reached the end of his power and of his enchantments.

MANASSEH. (with still greater earnestness) Oh listen, ere too late : ' is my last word. (In a low voice) Look you, the word has been passed round to the elders, and by them to us, that yet one more plague will Jehovah bring upon Pharaoh and on Egypt ; and that this time, yea on this very night, this fourteenth of Nisan, Pharaoh will indeed let us go ; and we shall say farewell to this land for ever. For on this very night, about midnight, the Lord will go out into the midst of
 الىخالص الصبي. الوقت قصير ولا ققا لي كلى ضـياءه




 شعبك ؟ (يمز أنوذيس رأسه دلالة على الموافتة) هل










 ,

 0.
اليه ان يتشفع لـ大> امام الرب اله الدرائيل ؟
 انيمون قد عل بان موسى زصل الـى م....
وفرغت جعبة أساليِيه |لسمرية


ATOTiIIS. (hailing Manasseh from the buck) what strange thong is forward with you, neighbour Manasseh ?

ITHAMAR. Bema, Beba, such strange things ! I want to tell you all about it: all about my little lamb.

Bema. Ithamar! Look at my kid here--it is my very own! (The two boys run to each other, embrace, and converse).
Manasseh. Neighbour Atothis, we have been neighbours, and you have been kind to us. Oh then, save Beba, and come with us!

Atothis. (laughing) You have gone mad neighbour, it would appear! Beba and I have been watching you this long while. Plastering your house in such wise ! Truly a sorry jest, upon my soul.

NOFERT. My man says truth. You have given us a laugh, neighbour Miriam.

Miraim. Jest not, sister. Oh your Baba! Look to hin). protect him, shelter him! Oh my heart is woe to look at him playing with Ithamar there!

NOFERT. And what of him?
Miriam. (awestruck) Oh! the shadow of death is on him: do you not see?
NOFERT. (angry) Silence, woman, you lie! You have the evil eye: for this now I shall have expense and trouble, for I shall have to call in the priest of Ptah, to sacrifice and pray tonight, and so avert your most evil eye.
Atothis. Ha, ha! Nofert and her priest! He will be nothing loth!
Manasseh. He will avail nought, neighbour. Listen. Miriam's eye is not evil: she desires the child's salvation! The time is short. I cannot waste words, for the sun is setting in the west, and by twilight we must be within this door, never to come forth from it again save to leave you for ever:- unless yon will obey my words. Listen, nay listen! Is not the man Moses very great in the sight of Pharaoh's servants and in the sight of all your people? (Atothis, suddenly grave wisents') Has one word

خشوءًا ) لك المد أهيا الرب اله اسرائيل فاننا الآن

 فنودع ارض العبودية والشقاء وداعا لالقاه بعده !


واروي لكك كل ما عندي عن حملي الصشير
 بعضهبا ويستزرقن في الحديث)
هنسى - السمع يا جاري اتوذيس . لتقـد حافظنا على ولاء الجوار ولم يبد لي من_اك الا المطن والاخلاص . الاً

انیذ بِا فتعال همنا
 الجنون ! كنت ارقبك انا و با طول هذه الملدة وانت

تلطلخ حوائط داركَ بالدم . li الد في بحون يإصاح
 هزا يا جازني مري







النيلة الن نستـد




Miriam. Blessed little lamb! We owe to him our little Ithamar. Blessed little lamb!
MANASSEH. The Lord chose him, for you, for us.
Ithamar. (looking up and drying his eyes, Then, father, he is God's little, lamb.
MANASSEH. Age, the Lamb of God!
ITHAMAR. Thank-you, lamb, dear, dear, dear little lamb:
MIRIAM. Take the infant! sister! Oh Ithamar come to your mother.
(As Manasseh re-enters the house, the mother draws Ithamar to her with a passionate embrace. The father returns, carrying the bowl and the hyssop. Meanwhile Atothis, his wife Nofert, and their little son Beba have entered from the back unnoticed and are quietly watching).

MANASSEH. The hour has come. Ithamar, it must be you to hold the bowl: for truly, truly this blood has redeemed your life from destruction.
Ithamar. (receiving the bowl) I do not yet understand, father.

MANASSEH. Very soon you shall understand. (He dips the hyssop in the blood and raises his voice) Lo, here do I, obedient to the word of God by Moses His servant, dip the hyssop in the blood of the lamb of God and strike the lintel (he strikes), and the two side-posts (he dips twice and strikes twice), that when the Lord shall pass through this night he may see the the blood upon the lintel and upon the two side-posts, and so pass over this door, and not suffer the destroyer to come into this house to smite it. Jehovah, hear! Jehovah, behold ! - (In a loner voice but. full of emotion) And now, praise oh praise to the God of Israel, we are safe: sheltered under the blood of the Lamb of God.-It remains only to prepare that last meal, to wait the signal, and then goodbye to the land of bondage for ever!
اليُـاملار - (وهو يشهق على كتْ ابيه) لقد أحبني حباً

شديداً !





!





 (



 هذا الا










ITHAMAR. (sobbing) 'Twas my lamb, I loved him, why were you so cruel?
(Manasseh seats himself on the stone at the door of the house and draws lthamar to his knees. Ithamar hides his head on his father's shoulder, sobbing.)

ITHAMAR (between his sobs) Yon called him and he came so obediently, so meekly. He was dumb, he did not open his mouth. But he looked up at me, I cannot forget how he looked up-as if he loved me : and he did! And then you killed him. Oh, oh! . . And then he lay so still, so still . . . My lamb! he was my very own and now . . . (he buries his face).
MANASSEH. (who has been potting the child and comforting him) There was no other, none, He was "without blemish, a male of the first year," pure, and white as snow. The elders, when they went forth to requisition, hardly found lambs for all our families; and when they saw him, they allotted him to us-to you.
Ithamar. My little lamb.
THE LITTLE GIRL. Ithamar's lamb!
MANASSEH. Yes, Ithamar's little lamb, and now this more than ever; for, Ithamar, do you know that your lamb has given up his little life for you, for you, mine own boy.
MIRIAM. Oh my son, my precious little son!
SARAH. Our darling, light of our eyes !
The little girl. Me loves Ithamar too! MANASSEH. His life for yours. Were his lifeblood not shed, then tomorrow morning there would be no little Ithamar. Ithamar would be lying cold and still, just like his little lamb.

ITHAMAR. (still sobbing on his father's shoulder) He loved me so !
MANASSEH. Poor little lamb! He could not understand ; But do you not think that if he could have understood he would have laid down his life for his small master $j$ most as meekly and gently and willingly?
ايثامار -- (يشهق باكاً) انه حملي. نقد احبيته . فا بالبك
تسيئون اليه بمثل هنه التّسوة ؟
(يُلس هنسى على حجر عند باب الدار و وأخذ إيثامار على

(







هنسى - (وكن يلاطف الصبي ويكا
 كالثفلج بلا عيب ولا دنس. ولا ذهـب شيوخ الششهب


ايثامار - هملي الصغير !




-نسى - قد بذل حياته لاجاك يإني . ولو م يمسفاك دمه
 على

$$
\begin{aligned}
& \text { مرئ - يُ بني! ياقرة هيني ! } \\
& \text { ساره - ياعزيزنا ! يا نوز أَعينا } \\
& \text { |l الفتاة |l }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رتيم - لا تبك ئههجة قلبي ! عليك بأبيك أبك }
\end{aligned}
$$

# Orient and Occident 

## Vol. XVI.

## PASSOVER-NIGHT.

A Bible Mystery Play in two scenes
SCEne I. Outside the hut of an Israelite in the land of Goshen.

Late afternoon. Manasseh stands at the door, shading his eyes with his hand and looking westward to the opposite horizon.
MANASSEH. The sun is nearing the verge of the western sky. In what glory does our last day in Egypt close! The Lord preserve us from the terrors of this night ! The hour is come. (He looks within). Miriam!
Miriam. (from within) Here am I, my husband ! MANASSEH. Come forth with the children, and your sister Sarah. Bring even the infant out. Not one soul of this family must be wanting at such an hour as this.
(Enter Miriam leading a little girl of five and with an infant in her arms : her sister Sarah: and Ithamar a little boy of seven).
MANASSEH. You know the message which the messenger of our lord Moses brought to us and to the neighbours a sennight since. We are now met to do according to his word. "Draw out and take you lambs according to your families, a lamb to a household, and kill the passover. And ye shall kill it towards the evening. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the bason, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the bason, and none of you shall go out of the door of his house until the morning." Go then, Sarab, my wife's sister, and fetch the hyssop. And Ithamar, my little son, my first-born, go thou and fetch the bowl of blood. Nay, do not cry, little boy!
IThamar. My lamb! My little lamb!
Miriam Do not cry, beloved. Comfort him, Father.



Published by the A.C.L.S.M., and printed at the Nile Mission Press, Cairo.





## باب الدين والادب


 فالهود واليونال والاومالـن كانوا المى وافضّل اجناس ذلك الهعر ,لJ6 منهم ميزة خاصة فالهو في اللادن واليونان في الهلوم والآدابس والغ:نون


 أحس اليونالي الاناقة في الص:اءهة والجمال في
 وسهة ال:فوذ. فـكز اليو ثاني هـال الجمالل وسالِمة الذوت وكن الاوماني عنوان القسورة والالتيسف هاذا




## اليونان والرومان والمهود

## ابان ظهوز المسيحية

نشبت الحرب الاوربية الـكبرى فقام دعاة اللزاعم الفاسدة ومروجو الترهاتاتو الالضاليل هنادين











في ذلك اليهر الاءتقاد بتعد الآل لمة بعضبا لالغير
 -هستر حتى اهـتّت الارض والمساء من جراء صداههما . ولـكن القوم كاون ايعبدون آلهة الخير





 ,لا علاقة البتة يين الآلمَة وشوؤن الانسان وان
 النفس واشباع ثهوتها
 م:عوربة فيالمياكل وفيالسأحات المامة وامالمالكهنة




 ويعلونها لى اللالز
هكذا كان مال المالم في ذلك المهر الذهي

 وردياء وتجديف
 اللصور وأزهاها في المالموم والآداب فينينما كانت أجناس اليشر الاخرى مطرو وهة في زواليا النسيان
 هنين الجنسين ملىً بالدرر الغورال فين عصرمها تسن الجنس البشُري ذروة المـلى في التـتقيف

 هذا الجيل يرتششهون في الـكيات والجالمات من
 بركيس وشيشرون هازُزة لثصـب السبق في هذا اللفطار وكا فا في المندسة والبناء فبقايا أعهدتهمه في اثينّا وغيرها باقية كنفاذج لاحسنـن طراز الما الابنية والمارات وقل هكذا إيضـا في الزخرْة والنش , ال:حت فالمعر اليو أخي والو وماني إبان ولادة المستح

 رغائب اللفس وهِهيا اللى نور العطأينّة واليقين ء وتزى ماذا كان هال الدِن في ذلاك المعر اللّي ازدهت فيه اوا الرا الميمـارة المقلية والهلمية ? -





والمرذولين وهكذا باهـدت المسيحية لزف المالمالم والائقال من على كو اهل عو'م الشموب وتشيجيم
 يدو (كزل ذي بينين
لالني الآن نظرة على عالة ذلك المعر الاديبية وهي ثيرة ذالك الدين الفلسيف العقلي الني ساد بين اليونان والرومار عـن عند ولادة المسـيج. وكل من الستوعب دروس التاريخ لاينكر بانْ الحـانَ الاديبة

 أخبث المر ائُ وأثشر الموبةات حتى لم يأمن المر على حيـاته فيوليوس قيصر وبرونس و ويشر ون

وحت ماهِهـم كا كانت تشف عن رو



 نو عشرين الفاً في كل ثهر . وكتت ترى الانساء



 ويطيرها في الفضاء

وهكذا يغوص الانسانـ في في وهدة الشقاء
 مدارك. الضيةة ـ فن ذا الني لا لـشفة على اورئك


 هزلية لدين عقلي يثير اشجهانمه تارة ويولد عبهم اخرى
هذا دين الفلاسفة المقليين والملاء الطبيميين


 . الر.
 مهمهة مقضي عليها بالوت وات والناء


 ونشير ها في الآ فات بو اسـطاة فئـة من الصـيادين وصاني الخيام
قضت المبيمية علي نظالم الاحتكار فبهـد ان




وقوميته حتى اليوم فبينا ترى المواصم القديمـة قد عصفت بها أيدي الحدثان واندثرت مهالم العلوم واللفنون اليونانه والاوماني_ة الكم الا بقية ضئيُلة في قرأُ نقر قليل من الفلاسفة والطلاه تجد ان كتب اليهود المقلسة باقية وشائعة في كل زاوية هن زوايا الارض ولا يز ال المم موسى وابرهيموداود وبولس




 "تَوى عليه عاديات الز من ولا تقلبات المصور.



 الجنس البشري من سطاء جبل سيناء ومع ذلك كله فقد كانت ديانَهم ابان ولادة الاسيح في درك هنج2kة حتى انقسموا اللى ثلاث شيع : الصدوتيون وهؤلا: قد تاعبوا بالوصايا وساروا على نعط المقليين فيهذا الجيلو الاسونيون Essenes التيصبـ والفريسيـون وهؤلاٍ اعتصشوا بالدنِ
 هويالاته المسيح لشدة نغاقهم وكذهم وهكذا

يروى عن اغسـطس قيصر المبر اطور الرومان
انه أم باجر اء صر اع في البتحر ارضاء لقوم مبـنـ

 هزر الثيبر
وكانت المرأة في عصر الفلســـفة هــذا سلعة ومتااً ني يد الز جل ولم يكن لالصالات المائثية منأثر والقد شهد الكتاب القدماء لهذا الفساد الساند فقال سنيك ״ كال شؤون الميـاة طالــة بالرذائل والجر أم حتى ي>ال للاناظر ان بين الناس تنافسآ في

 الطبيعة بكيل شرير فاسق هثل هذاه وقد صـدق بولس الرسول النّي وقف في ساحات اسو ات اثينا وهي مزدانت بزخار ف الشهر اء والخطباء والقو ادوالا إطال و والذي شهد بيعينه سخاء رومية الاديية فقال في رسالته المى رومية هتميزآ من الغيظ (لالهـم استبدلو احق الله بالكذب وانقوا وعبدوا المخلوق دون الخـلالق . . لذلك اسلمهم الله

مالا يليق" (رو (ra:1-ra)

بي علينـا ان نلي نظرة معلى مالة الهوود ابان
ظهور المسيحية ولا يكف بان بقاء هذا اللمنعر حتى
 هذا الشهـبـ المُتقر المرذول !يـ،
اين اجلهها ?

كان هـيرو كاوتير，الفيلسوف اليوناني يبكي اذا ما قابل أي انسان ولو في الطا الطريق لاعتقاده ان الحياة الدنيا كأس دها وصاح الشاع العربي الغرير في لزومياته من كبد حرى وفؤواد مكوم ： تهب كاها الحياة فا أوبج
الآلا من راغب في ازدياد


 تاتسم الشفاه في بدء الحياة وتبدو على أسارير الو جه عالأ الانششر احفي جير الصبا ．ولكن سر عان

 عاليًّ من أسوار الشیاء متصديًّاله في سبيل الحيـاة
 بالدموع موقناً أن المياة كاكا بأساء وتهاسابة

 تسلو الوجوه ودلائل الشُجن نوق كل جيالين وكل ．ر．
للحياة بین


تجـردت الهودية في ذلك الهعر بن جوهر ها وهيويتها فساعدت على هبوط هسـتوى العالم أيائز
 من رومان ويونان ويورد وقد كانت الانسانـيـة تتخض وتتوجع وكات تبلغ روحهـا التراتي لو لم
 ولم يُ⿳⺈冂人 كل هذا الا من جراء الاستناد على المقل البشري والاغترار بسهو المدارك المليـيـة والمعلية التي طالـا بارلت اكائة دين على مبادئ الـقل وصوغ قاون اديل لانارة سبيل الستعبل فكان نصيهِ الفشل والخالان

 يســد الحق المطلت والمدل الـكالمل لان المـــيدية
 بل لا مياص من وجودها فيعالم تتباين فيه الاهو اء وتتنازع المالح ولن يقطع دابر الشُر الا اذا استحالت الارض ساكة

 الساطهة بكفتي يد بهم

## 290us

## الشرق والغرب

الـهمادة عمهح البشر وبرى جميع الــاس
 فذههوا مذاهب شتق وتلو نت أوصـافهم بالوان
 النشتودة
يـوّل ووم اذالسعادة في وفرة المـال وكثرة
 المتلكوأ نو المي المناء واللـبرات ويغن آخرون ان السهادة في الحياة وسهو


 الحياة للزع مرة
ويوجد ئيةّ من الناس كن علت هُوسهم نوق عالم الماديات واستنكرت اللجث وراء السمادة في المهووسات المُردة فقال قائل منهم ان الانسان لا لا
 به الا بتى وجد نُنسه كالز هرة البتسمة وقال آخر


 ضوضاء المالمو الهر ب الم الاحر اشو والجالمال حيث

 بيني وينها شخص آخر وقد قال هان جا

جد" اللجث عن هصادر العز زاء والسـلوى فلا تميهبم الحيل يستسلمون للايكا ويستجيرون بالورت لعلهم يكدون بين جدران اللحد من الر احة مالم يظفرورا به بين جدر ان المياة

 الليــاة بابة وسيلة طسطاً في السعادة الي ينشدها

 ,لا لان الحياة شقاء ڭزيزهون . ولكَن لان الانس


ورائها في سبل منانة


 ما يلاقيه اللزيق بن بوج ينقاذفه و ولا سـاحلا

 والسلوى ولـكن. النأ عنها غافلون ليست الميـاة شقاء ولو كا فـهـا ثيء من النضاضة بِض الاطايين ولـكن الانسان هو الني


وناوس الفطرة

في الحياة سمادة ولـكن انى مي وأن أجدها؛

ومشاركا الفرحطان ومداواة السقيم وار ماء الذالت الa السـعادة هي زضى اللفس ور احهة الفنهير ومناجاة الخالق وعدم التصبيس في هوم الحمياة وقلة

الاشختباك عشاك كا

شثقاء الحيـاة فولو ! وجوههم شُطر طرق عختفة
 حضرة اللهّ ومناجاة روح الالنسان بروح القدير



واللياة والانسااتن
 للd:تص:تيزن وسلوى لالصاخيني
(حـ)
Engur

 الحزن فامها تحي هيت المو اطفت فيدهلو الا كتئاب

少

 تحجِعن انظالر النأس حقيقة الو جود الني "تعيت به . اذا خلوت تلى فنسي الفيت هنالك كل السعادة. هي كل الوجود ـ هي اجهل ما في عالم الخس وابعد ما إيعل اليه الخليال


 جادت به الحقائق الملموسة والمظور كنت اطير بافـكاري عن سـطـح الارض الى


 واشعر بان نمسي قد تاهت فيهنذا الملكوت فندفهني
 هذه هي الايام التي ذقت فيها السعادة الــة
 هذه هي آراء البشر وتخيلِههم في سعادة اللياة وعندي ان السعادة لاتيم باستكاكال وساثلّل
 ين بنوعها هن الروح هصدر المشاءر النغسية


الدفيسة والكالالات العالية
السهادة في فعل الخ_ي • في الاثة المالهوف واشباع إلأئع واكساء المريان وهؤآساة المـكوم
 الى ذلكصار عبارة عهـ لجة احز الن وبير اوبا
 وبح ما آتصف به من الصبر والز زانة فقد أن من
 ان اششمياء يصن آلام السيد التي قاساها الها في
 ليس فيه صمة بل جرح واحبـاط وضربة طرية
 ونفلاً فن وقت ولادته اللى بوته كانت حياته كها سلساة أوماع وTالام أولا المالنود وآخر ها الصليب
 في هـر من أوجه هضايقيه. اللىاتخاذه أحمر الصنائع

 امتلأ من الطلّ وقصهعي من ندى الايل "ه وهكذا










ويكتئبه فيه. ولفظة „جاجشياني، سريانية الاصل


اللى جانب الطريق الني يؤدى الى ييت عنيا

 لتلاميذه وثال لهم (نغسي حزينة جداً حتى الموت، كمة تستدر المدع بن عين كل حمب ولا شاك

 ولكى ههيات أن يقو مجّع البشر باحتمال ما احرن


 الاوجاع التي سيتكبده ها ها قريبِ


 وقد أخذ على نتسهـ أم خلاصنا وعليـه أن يكتمل
 ("تـي حزينة جدآ حتى الوت)،
 لا توازيها Tلام قط وت عاليه قول ارمياء في مرثاته











 أحز انك لان في بث الشثكوى بِض التـنفيس فــلم












; كَ كوo
, الكن كل هذه الاوباع والآلام التي حلت



 ولا ريـ انه قد استورات عورالمل المز









 كابدت ضيقأ وحز



 اعـترف لم بك بيقة
 K


 خطر بباله حيئزذ من الاسباب الي احرّنته خيانة


 الالي فيو وسط بلمته آتى اليه اصصابه او كدانيال الني
 , المعزي الاول الاني لا يكتـاج الى تعزية البشر

 احز



 يوجد ا"ثقل منه لا الإمال ولا التالال ولا ولا الجمـال
















 في الارض قد تجد وني اللمطا صديق





 :اورجع خالدة




 اللمادثة الا نالدرا
عاش لكي يستوفِّالامه :احز ا'ا








 فشـشر بآلام النفس التي نظر ها في جشسياني بهين
 حتى اللوت، فصرخ خن شن شدة ألم الديبونة ه الهي




 لِيبًاً ليقينا من دينونة جهنم المؤبدة وليمطينا حـيـاة البـة . فيجِب ان انعلم ان السيد كابد الحزنالشديد





 .

ابدآ

هو نe











لقد استاثاث من هـذه الـكأس لأثها بن يد
 . ان القلم لا يستطيع بهما أوتى من الفصاحة ان ان



 هيرودس في وسط هياج و افتَ اء، وتجديف دكموا عليه بقضاء الاوت بالهـل
ناهيك عن جـأهه بالسياط في دار الولاية




لازة
بالقد سلمى تخجل الاغعصانا
والالجظ يسيلميد والالززلانا
J:3
حارت عيزنا من لماها الإح
, في هو اها راحت الارواح
و؟ بدا بن لخظهـا اقداح
اص: اص: 11
J
يا عانليدمي سالانُ المانِ , الحبدينيوالموى آيكاني
نكن الزصار ى ربنا ذو الشان

بالمب في انجيـله اوصانا

سام سلام على ذي الربوعْ

سـلام وداع اذاب الفؤاد

نـوح ونبكي لغة_د النــيم
. ثننى الالر الري وجكلىالشهوس.

$$
\begin{align*}
& \text { ترجهت ت } \\
& \text { اللر حوم الشيخ ابرهيم الحور اني } \\
& \text { (a) } 0 \log \\
& \text { الاناني :الانانيدي }
\end{align*}
$$







 Ling

 Qing
 , ان تكن السى الساقي




اودءت روحيه|م




وصوغ ابياتً في السوراك قلك فهّا : -
شاهدتها وسواكا فا في لولؤ
بين الـيتيق فكان دب الـاكي
大الت بَكي >



 قال في هـطلهـ: --

ارجا فـا
gin

أَز كت للشعر اء غير ظلاهـهـ
ما الت عهالن الهربر حةقية
بل انت ذو المورين في الإهـ

كي لالزى ذالجهل فوت بقاهـه

تّسير الجـسوم وتبق ال:فوس
ومي طويلة قال في ختالبا :-

وإوالح روض البر الجرإح
وازمان رغد هضت بالصهـا
و"رت

بشكر يقعر عـــهـ الـكـكام
,
وطول بقاء وحسن الخـامـا


 ظطبية الادهار صيدا صدتِ آساد اللةدم

## l

هشهد اللا القدهـ


> ونهـا في الخداتم


(!) فُي الثعبر

تحت رسّهوها: :-

Pris
ثالتششيبك أسود في ناظري
قلت الحقيةة ان لماك أسود

 يايّي" (ست أُخا الصبابة فاسألـ


و

وأنى المشيب على أغض كهجل
قاتصشيبكاء:د أربابالمبى
لهب الموى بظإاه دارة جلجل
تحت المشيب جواهر لو قلدوا

فأج:بها ولةـد رقصت لقولا
رقص المصون على غ:اء البلبل
لم"تقمن تلكا الجواهـ غير ما
جبأته لزجال هـنـا المهال
ونظّ تصيدة عنوانبا (الالعالم في الشرقه، وهى


ذو اللم بيـ، العار س والرثم
كالبت بين الیفب والالهنم
كا
ينـ_ــاللا الا بسفاك الدم
,
اعلهت اي جوى واي ولوع

ها
برق سـرى ليلالوى بهجوي
جرت السفينة بالكخار و ونار ها ها
جهر الحــا والماءـ جألم دموعي
ما أنس لا أنس التفاتهــا وقد
عبث الفر اق بشهـلـنـا الجهمع

.
.
تنـدي بلفجة عاثق مكوع
يعيلو ويڭفق فـ المواء كأنه
عـلم
ما
لولا
و.نها في الدح :-
ظل الاله على الرعيـة ســـيفه

عمّول ام المِّه بوضوع الــلى
روحيفدى المهول والموضوع
وألتَ في احد الكافافل خطابة هدر ها بقصيدة

- :

قدمالزمازوصبوتيتيْدد فـكأَني في عصر اولد

لو أنصفـالدهر امتقى كلذي
علم أخا جها فها فلم يظلم
وقال فيزوال الدنيا وقصر اليلياة :-
يا غافلين ثْهووا ازف السرى
وحهت بطي رحيابه الر كبان
وحياً الى دار البقاء فليس في
دار الفناء لماقل أوطـالـن
غبر اؤها سوق الو غى وساوزّها
فالك الالحوس نجوهمه الاحزان
لا يسلم الجار في حوناتها
, المشتري في أفقها كيوانـت
هكتالمبادوr.
نار الصائب فالمياة دخان
وثال مقر ألما المتطان في سـنته السادسة:

من مُ يذق ثُر المارف ماءرف
قطفتغذها) دون اتعابالجُن


لا يزيل الجزن او يروى الـ"
غير مهباء الطبيب الونس
رب جود طهرت مـــه الدما

398
, الامتطي صنو لذي المترم

من يدّثي هـ المسيت ولم يزل


ما ذأكُ في دعوى المحبة صادوّا

اذ ليس في الدنيـا محـت عخلص

وقال في وجوب التيّن وتر كُ اللتشاووم . -
توّم الليم في كل الاهور ولو
شاهوت نار الرزإا في بو ارقها
واسآنجد المبـ فيخرب الخعلوب وخان
رجاءك الالعسر سيفا في مفارقها
ولاإسؤك كز وبالشُهس فئغسق
فانها كل صتح في هسـارقها

سر فيسبيل الأ لاتخش الر دى

وا~ـ_ـث بان الله ربك قادر
يكي الرفات غداً ولو طال المدى

يخالق حكيم الـكون دنيانا
فغندا



لا لقديسش





طالـا هادت هو هوج الظلم
عن سهيل القصد !
فا"خذه اليوم عن بیض الخدم
و أق
وا
بالسنى يزري !ِبرد السن_دس
, اختم الالقدلِس حتى يكتما



293

والاني ير جوك لا يخشى 'بـلى
حين يسمي في سـجون الأمبم
ang
قد اهـت "الوت في ثوت الصصايـ









الحر اس بانتباه هنتصبين )


شاب لاوي- ماهو مراده ياترى ؟
 لاويوهو فيموقف حر اسة الميكل اليلأفالاحبار



 أوأثى في الهز يع الثاالث ووجده ساهر اْفطوبى




سهـت ....... اين ؟ بتى ؟


 وه فينص.

يا غرس فضل ! يزل إستانه
تج-ئي به غُر العـلوم الاغفس
غادرت آكــار الجانان با, ضنا وغدوت في فردوس ربك تغرس

و. وـكت . . فدخلتا أبواب الملى يا إطرس


جرى من الاججان ذونب جنانه

عبثت به هو ج الردى فاستأُصلت
 لولا فروع الفضنل في جناّأته
غندت "كار العلم من إستانها (.

رسیول الثيرق والغربن
( الفصل الثاني - المشهد الثالث
(ساحة الميكل في ظالام اللال 'لانامس, ومي الساحة



 على ضو. ال11
 ومثيقظون )
 في هذا الصباح الباركُ
الكاهن الاول - (يتأوه متأسيًا) لقد ناجيت نفـي وعالتها بهذالالال كل كل كيلةطول الاربمينسينة



 الداخل والخارج باصوات تماوج وأخذالضياء يزداد "دريكياً وسطع اللور على رخام الميكل

 الغارج)، هل أشرقت الغز الت:
صوت - (من شر نة الميهكل المليـا كأنه ينشــد
بصوت خفيف) ها ميتشرق-

 بالضياء وبزغ نور الفجر حتى حبرون :



قرون المذُع ؛
(يدخل الكهنهة بالفغاتيح) الكاهن الاككّ - افتحوايا مباركيالاب . افتحور

 الهنابط - لا لم يدخل هنا نجس ولا دنس(يدخل

القادبون اخير آ- (باصوات غانتة) هل هل كل شئ على ما يرام أبيا الاخوة:
 على مايرام!
القائد - لنسيع اذاً في اعـداد تقر يرنا. لنسرع

اللمعقول ه ! !لنسرع في سحب الترعة لان الالجُر على الابواب
(يخرجون بنظالم)
 البخور في هذا الصباح

 القر عة حتى شاخ أكثر مـــاك ب أو لا تاتـلم الرؤيا التي قيل انه رآها ه :

 قد سئمت نغيّي و'ثقل قلي وخارت عزيعي


انه لأ
الاسبر ائيلي المجروز - دم الحمل ! .

همل بالا عيب ولادنس !
 (لزاب)
شاول - هل هنا مكن همل يصير كلشيُ جديداً؛ كل انسان فيالميبج فهو خليةة جديدة. حقا قد صار كلشيُجديدآ: هذا هو انيجيلوهذه مي إشار تي


 المـاركة في المكان الني تلهـهـه . والما المشرة الآ خرون فقدتشتتوا للهكر ازة كل فيد ائرته واظناك لمَّرَمن الرسل الآ اياي ويمّوب




هو نفسه

شاول - انه لهكذا الها الانخ الحهوب فان اجتمبنا . فيم بعد عن هـذه الاشياء لالي عازم بمشيئة الاب ان اثهد اولاً لملمي" وزملانيُي القدماء

الابو اب لتدخل الامة البـارة ( (يضنط على المصر اعين عشرة من ماللاريين مع عشر تغير مو بكل وتّتم وكانت الابواب بيششاة بالنجاس

 الككبى المى الجهة السفلى بأْتّي عشرة در جهة


 وجه النّرق القاتي (تدوي بنتة ابو اتالفينة ثلاث برات من درجات الميكل المـجهـه
 الـارجية بالتـدفق ورق الدر جات الى الدار
 الى الجهة ذاتها نـ جميع الانيا.
 ويذيع الفصح (كزر جون الى جهة الثمال)

 مبارك ك الهه :


 . الاني يكمل خطية المالم

ذاهـتجاه باب نيكا نو (يكرج الىجهة|الشهال) طوبياس - (يناديه) يكلو لي ان ائب واطفر اليوم


 أغدق عليّ من الصصدقات و وانا مقهد عند ذلكا

الباب
شاول - أنا هو شـاول وليس سو اي . نهما لك أبها الانخ الصادقفانك ببر كتكا انياي لمّبارك

الا نغساك لانك كنت في المسيت قبلي طوبياس - (لا يزالل كسـك به و وتفرسا في عينيه)





ليوع الناهري :
(يدخل غالائيل واثناء مروره يلحظان ان هو وشاولجهغهها في وقت واحد فيقفغنغاللائيل


العواطف)


 وجدي اليومفالا تكلميجبد الآن ه نمر كنت


بد له من الاستماع
بطرس - فليكن هكذا ؛ فانث قـد زودت بـقوة جديدة ( يلتفت ) ماذا ع طوبياس اني اللني




 باب الهيكل ان "قنتمين فرصه دو دون ان اقف حيث كنت مقهداً واسبح الله ويسوع فتاه القدوس . المسيا المجيد جز اء ما نلت منه

 بل قد دخاله في الساعة التاسيهة من ذللك اليوم
 أعرفكها بيمض . طوبياس هوذا ذالك الني
 كان قبلا يتلفه. ألا يُق بنا ان كمجد اللّه فيه؟ ها هو قد أقام بتي خلمسة عشر يوماً خارجاًا وداخالاُ ممنا يشهدبيسارة لاسيم الأب يسِوع
 ذ



الازاناظ
(يدخـل أعضاء المجمع من الهِود اليونانيين
 ويوجـه أبصار الآخرين اليـه فيةف الـاع الـكل
 كيت الاحبار - هوذا الخأنُ - هوذا اللر تد. كيف
 ما دار بِينتا من المنأقشة عن هر هرطقته ومروقه شاول --يا أبت (الني حسس الطريق الاني يـيولون لله شيهة اعبـد إله آبأئي (لالنكا جئت في هذا


 بالجهد ليلا ونهاراً، ها أفلا يكق بي أن أعبده

 -ن الابوات
"الهو د اليو نان-انك ليمجف؛


 شاول - قد عرفت الآ تـ بألـن يسوع الني



 واجسر على مناقتشتاك غالائيل - ( مارُّاً) هنا دون جميع الامكنة ؛ قد



 توجدوا مار بين النه أيضانا، . لقد هاولت الت ان
 فغي عاربا بله. والآن لأر ويلك كل شئ. ولكن لِيس هنا . ولا الآن . غالائيل - اني بهوت فالا قبل لي بلى التكهك ولا لا التأمل . النا اعلم

 الآن . فرح عظم طافح بالجــد يغوت حد الاوصاف
غالائيل-ينبني ان أنطاق الآن الم الدار الداخلية

 لا اجسر علز ملاقاتك غها اراً في الايل في الساءةالالثالثة.

شاول - آهه لو كان غالائيل - : (يقن وقد خانته

عند دئلا نتنجس هيا بنامن هذا الطريقي ابناني







سوءً ( يكرِجِج




(لهذا المثهـ بـية)

## 

## في مواضيع كبيرة8 ها

أو عبد القامي وعبد المادي ايضاً
 - لله دركُ يا عبد الفذي دي ما اغزر مادتك واقوى هجتك . لن تلبث كثيراً حتى تصيّني "

- ان شاء الله يا عبد الهادي اني اتي اتنى من صميم نؤ ادي أن تصير كو احـ هـا . والثيء بالثيء يذر : قال الماك اغريباس الى بولس الرسـولـ :



 الـر ائيل كير الاحبار -الميح اللمالوب! اف: إنا نما بمل بأن مسيا ك:د جيئة سيبق المى الابد






 باابت
 شاول - هگار رنع بوسى الحية في البرية والثاهبا على سارية




الالقدسة ـ اف ! ا:نك عار ييتنا
 كبير الاحبار -قد دنتساءهاحر اقالمخرو فلنجيد.

أما في الثالي فالاساس ناقص عن السقف وفي الثاث تجده اكبر من السسقف وكا الـالين الاخير ين ..
 , الا فيصير الـبت » هثداعيآ للسمقوط ه ه وليس


يرفع السقغ عليه و . . .
-
شخغص جاهل . الانزل قبل اساسه



 الاساس ولو من (اطوبنيّ") ونبي كليه الجمدران


 بولسى الوسول عن هذا الانساس "ورلـكن ولينظر






 هـ كنت املي الى الهّ انه بقيلي أو باكثير ليس انت

«

 أفليس عندكمثيء آخر اسمه اجهتا
 رسائل بولس الزسول ورسالة يمةوب ـ أما الاولى







 الموضوع عينه أي في التو فيق (المزعوم ) بين بولس ويعةوب . فقلت للقسيس ان الملاقة بين الر سو الين

 شكانا الاول


كتب في موضوع الاءتـدال (اي الامتاع



 فيجهادي ضد المالمو والجسد والثـيطان - تستطيع اولاً ان نتالب البرنانج الجديد




 ك:صيحة والدة في هسألّ الاجمهاد




 عبارة الزسول فيعبر انيين با هناظرين الى اليسوعه،


 الجهاد الوضوع الماهنا رپناظر ين المى ريّيس الاي يان
 فيناله بح السلاهة

الاجتهاد ه فيتضح جليَّان ان جمي هؤلاء الرسل متة:ون في لزوم الاجهاد
 لا تانقض جوهر ي بين الايمان والاجتهاد ـ وهل

الاجنهاد والمهل

- على الرأس والـــين . نقط السمعلي أن أن
 أنواءها . وان أسهل "بويب لو الآتي :-


 و وا هو
كتب لتقورية اليلماة الو حية بــد الايمـان :

للمالس في المةول الالهية

الاس الر و وميزان الحق و والةول اللأثور في بيخائيل
منمور . وڭاورة اجهد وبولس

كتب لا ج-ل الهيوذ: الحالام اسهحقوكيفية
|هتدابأه الي الميتح
كتب لاجـل المال في كوم الرب : عهجيــد

 , نصائَ ذهبية للامل في الحقول الالهية

## A Change of Medicine

Today Gunen is still a medicine 'man, but the medicine which he dispenses is for the heart, and never fails when given a trial. He is still "The Man of Hunger," but his hunger now is for the hearts of men to be given to Christ, and not for his own bodily needs. He is enrolled as an evangelist and is doing a magnificent work where no white man is living.
His pay is at the rate of ten shillings per month, not one quarter of the sum which bis fees as a medicine man amounted to in past years. Paul, the Man of Hunger, has but one object in life, and that is to give to his fellow-men the secret of his own heart-joy. He carries about a beaming face, absolutely transfigured from the gaunt, sad features of four years ago.

The Nipper is also a probationer evangelist, and is devoting his energies to the winning of men for Christ, the Saviour of simmers.

## "ه







 ولنس أمام بولس رجل الجوع اللا مأرب واحد

 سنوات سمتج الثلمة هكمد الميا



الزوح ذاللة بخلودها

## اقو الل مأثورت <br> (تابه gl قبهل )




號




## The Nipper's Triumph

The final triumph of the Nipper came when his former enemy consented to accompany him to the God-worship one Sunday morning' He heard little for himself, owing to his deafness, but he questioned the Nipper closely when they got home. They now became fast friends; but the deceits of the medicine man went on.

Before long, however, Gunen felt that the two paths of Christian teaching and heathen 'doctoring" could not run side by side, and after a talk with his friend, and prayer to their new God, he publicly announced his intention of giving up his practice as a medicine man and becoming a follower of God only.

## Expelled!

Great was the indignation aroused, but Gunen had made up his mind, and was not lightly to be turned from it. The heathen cried out at the loss of their medicine man; but he told them plainly that he could no longer rob people as he had done before. He now was treated as he had previously treated others.

It was now his turn to develop a counteroffensive. He became enrolled as an enquirer into the Christian religion, and did his best to spread what he knew of Christ all over the town.

By this time the Nipper had learned to read. and was doing his best 10 din the alphabet into Gunmen. His brain had rusted through disuse, and it took him many weary months to learn to read at all fluently. In course of time he was accepted for baptizm, and chose the name of Paul.

## 寝






 عليه هن المخاتاتة والخلماع ع

 .
 الله فتطط
:
| الزار هد| الll

 صارحه قا قا
 الآن قد حان أوان المد
 .





sought out the Nipper and made him smart for is, but it only served to make the boy do the same thing again and again, and nothing pleased the Nipper so much as to go and tell his enemy where he had been-and then run away before he could catch him.

But worse, in Gunen's eyes, was yet to come. The Nipper began to learn from the white man's book, and to talk about it at home. He even began to suggest doubts as to the use of sorcery and medicine, as practised by Gunen. A crisis came in the middle of the farming season, when every day was valuable to the farmers. The Nipper announced his intention of " being lazy" every seventh day and spending it in the company of the white man in order to worship his God. Gunen took this as a personal insult, and acted accordingly. It was a wonder that the Nipper survived.

## A Counter Offensive

His archenemy had now shot his bolt ; and the Nipper forthwith commenced a counteroffensive. Night after night, month after month he attacked. At last he found that the enemy's strength was on the wane; great was his joy, though he was wise enough not to show it, when Gunen asked his way to the white man's house, because he said he had some firewood he would like to sell to him.

Gunen and the Nipper went together, and the former returned home in speechless amazement at what he had seen and heard. After this, firewood was frequently found and sold to that remarkable white man.





كن ويه وهر به ق.بل ان يتـكن هن القّبض عايه
 الثنגلاه في تعلا كتاب الازنسان الغر يبـ والتحدث بما فيه بين السرته ولا حتعايه بوادر الار تياب في عرافة جو نين وصناءته في التُطبيب . الخصاد باكان عزهم على »
 an a $x^{4}$






شرع أغمع اللدود بتصو بب نباله فبـدأ " طلا



 حزهمآ هن خشب الحر :ق يرغب في بيمها له


 الفربـ

His new "father" was a medicine man, and taught the arts to his adopted son. Now, a heathen medicine man is always a person of importance for he is supposed to have a secret knowledge of the unseen world. The fact, therefore, that young Gunen was a medicine man made him more formidable still, as he would be but following the custom of medicine men if he used his secret art in bringing trouble upon his enemies. Altogether he was not a man to be trifled with, and the people of the neighbourhood felt it was best to keep on good terms with him. To the household in which he lived he was a source of great profit, as the fees from his patients were always paid in food or drink, and he did not err on the side of leniency in his charges.

One day there arrived the news that a white man was coming to live just across the stream, about half a mile away. But this did not trouble Gunmen much, as he was told that this kind of white man did not catch men and put them in prison; nor did he want their sheep or goats for taxes. Gunen made up his mind to have nothing to do with him, and believed that the stranger would soon goaway again if everyone else also ignored him. So over the fire at night Gunmen gave his advice to the others, and there he quite thought the matter would end.

## The Nipper Appears.

Unfortunately for his hopes a certain small boy had heard what he said, and it stirred up in him a desire to go and see the strange white man for himself. He was one of those precocious boys who want to see the inside of everything, especially if it is something forbidden. His name may well be translated "The Nipper." He went to see the stranger for himself, and came back and told everybody what he had seen. Gunmen was furious: he

ترشاه . ولا يخخى بأن

 ,

مناءته السر ية

وكن هنا الشاب على الهموم شديد الرهبة لا يكرن

المالْرة ارضانهه والاحنفالط بودته








 الجمي وجوحه ووروا . عشد oj ألـد
ظهور (

ولكن لـية

 الدخا

along with her religious earnestness, and to give her freedom from the domination of the body, so she may take her place as one of the leading races of the earth.

P. W. Harrison.

 المسر'ت والْمتم الا هن هذه الؤه
وعندزا ان الالني تغتعر اليــه ب بلاد المرب هو هداية


 بين شهوب الارض الل:هنة

## A TWENTIETH CENTURY PAUL

By the Rev. E. Hayward, Panyam, Bauchi Highlands, West Africa.

His original name was Gunen, which in English is" The Man of Hunger": and he looked it too. There was a gaunt look about him, which would have made him an alarming person to meet in the days when every man's hand was against his brother. Smallpox, too, had left its terrible disfigurement upon his features. In addition to this he was deaf-totally in one ear, and partially in the other; and even when but a boy he was notorious for the violence of his temper. Little wonder that he was not wanted at home, and that his father gladly "lent" him to a relative in a neighbouring town, who had nobody to work on his farm.

## Gunen Becomes a "Medicine Man"

So Gunen started afresh in new surroundings; but his nature was unchanged, and his long knife was used frequently, with or without provocation. He can point to many scars which he himself inflicted on the bodies of survivors, and his own body also shows that he did not always escape punishment.

## بو لس القرت العشم .بن










 في ضيعته

$$
\text { ( }(, \lambda, b)) \text {, }
$$

 bبيعته ,
 آثار الجزوح والغر بات التي انتابت اجساد الا

على الم
-and from nearly everywhere else where Bedouins roam. The great guesthouses of the Sheikh shelter a mixed throng, and one that changes from day to day. There is no three day limit to the hospitality of Riadh. The casual visitor stayed as long as he desired and no one went away without a present from the great chief.

Riadh is a political and religious centre. Hassa is a commercial centre. Perhaps between one and two hundred thousand people live among the fertile date-gardens which stretch for miles in every direction. Hassa is noted for its dates, and for its coffee. It is a very notable fact that the work of the date gardens as well as that of the towns is done by the Sheiks who constitute perhaps two thirds of the population. The Sunnis form a sort of landowning aristocracy, small in numbers, but holding the reins of power. Nevertheless in Hassa we created a great sensation, and hundreds came to get medicines and to watch the Doctor operate. We had forty in-patients in a small house at the end of two weeks work, and it was almost impossible to walk around inside, without stepping on somebody.

Probably no Eastern country has so much to teach the West as has Arabia, and equally none has so much that she needs to learn from the West. Her intolerance and bigotry shut her in like a stone wall. Much worse than that, her marriage and divorce customs which pactically legalize sexual promiscuity, keep her mind fastened on the things of the body, until pleasure and satisfaction are found in prattically nothing else. What Arabia needs is the leadership of Christ, to give her tolerance

 وني الر .اض قد عالمنا العرب الاعـادهين الينا بن










 وه نَو ثلثي السـكان تُو يباً

قالية الهدد ولـكن بيدها هقاليد القوة
وقد ولد هلنا في الخسا شهوراً عظا

 دار صغير حتي كان هن "المستحيل ان يششي المر دان داخل


والمزجح ازه هامن بلد شرقي لديه من الالمالم التي يكق لالفرب اقتباشها مثل بلاد الهرب و كذا ها ها هن وقطر





Above everything else, that country is a land of religious enthusiasm. They are Hanbalees, and in their earnest pursuit of the next world they seem to have almost forgotten this era. They prize education so that it may be possible for them to read religious books, especially the Koran. Their evening meal is eaten an hour or more before sundown, so that the evenings may be given over to religious reading and exhortation. Regularity at prayer is a matter that is regarded as supremely important, and those who neglect it suffer the rod of the government official. It is a matter of comment even among their enemies that immorality has been practically banished from the land of the Wahhabees.

We spent three weeks in Casa, and a month and a half in Riadh itself. There is practically no Medical work of any sort attempted in all that great country, and the needs of the people are pitiful. There are gunshot wounds of many years standing. Skin diseases are common. Malaria is rampant in Hassa and syphilis in Riadh. Tuberculosis is fearfully common everywhere. Medical work was looked on with a good deal of suspicion at first. "Do you think that it is lawful to take medicine from one who has not got religion." I heard one Bedouin ask another. His companion thought that it could be permitted. Apparently they all thought that way finally, for they came in large numbers for medicines and operations.

In Riadh we treated Arabs from the four corners of the Peninsula. Men came from the regions of Haderamaut, and from the Hejaz. Bedouins were there from the borders of Mosul,




 جلياً في اخلاق اونقر انباءه

فسك




المدينية والا بتهالات والصهولوت.

 على يد عمال الـــيومة وهن الامور التي يستحقون تمهـا
 بين اءدأهم هن ارض الوهابيين
 ونصن واللذي يؤسف لا انه لم يشرع بالمي عمل طـي
 الاهالبي للا ه ع علي من فرط الحاجة فالمروح الماناشئة من رصاص البـادق باقية في لالا جساد منذ سنين والاتزاض







# Orient and Occident 

Vol. XVI.

lIst May 1920.
No. 5.

## A CHRISTIAN DOCTOR'S VISIT TO CASA AND RIADH.

Specially contributed for "ORIENT ant OCCiDENT."
It is a sea trip of fifty miles or thereabouts from Bahrein to Ojeir. From Ojeir it is some fifty miles to Hassa, and a hundred and fifty further to Riadh. A visit to Riadh is a visit to the times and the spirit and the religious enthusiasm of Mohamed himself. It is quite an education in itself.

The government of that country is splendid. It is safe to say that no European protectorate has an administration that can compare with that of Nejd today. Life and property are safer than they are in Europe or America, and that in a country inhabited by roving nomads. The poor are protected from the piracy of the rich to a degree that as yet we have not attaine to in the West. Even the matter of education is not neglected, and it is the boast of the great Wahhabee Chief who rules in Riadh that probably three quarters of the men of the Nejd towns can read and write. Even the Bedouin tribes are being reached. Two years ago there were over three hundred men studying in Riadi at the Chief's expense. These men were "to go out later as teachers of the Bedouins. Bin Saoud the Chief rules the hearts of his followers in a way that is quite wonderful. Their love for him, and enthusiasm in his service are really magnificent.
It is a land of such hospitality as we in America know nothing about. At times the Chief is entertaining over a thousand guests. It is an open secret that his hospitality keeps him poor, in spite of a large income. And his virtue in this respect is reflected in the conduct of his poorest followers.
لدينتي الـسا والر باض من أهال
الزأر












ويعرف ذالك الزيعي بابن السهود وهو متنسلط على

" God hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth.'


Published by the A.C.L.S.M, and printed at the Nile Misulon Prens, oairo.


171
170
الـدد الاسادس
وب
$17 v$
ivi
الرب يِذنر شعبه المرتد الآلداب في الشثرت
ive
رسول السئرق والغرب
IVV
ترجة الرحوم الشيخ ابرهم الـوراني
int
lar
$11 \varepsilon$ الطير ان والصحة
اسئلة واجو بها أقوال مأْثورة

119 الصوفي المسيتي
$19 r$

طبم في المطـبة الالـكايز الاميركانة عهر

الاشتراك

-
بـجب تسلـد الاشترالـ سلفا"

مديرو المجلة اللكنن جردنر واللـكتور زويمر والقس اللبر

فلسطين - - داود افذلـي دعدس الوكيل العام بكنيسة
سنت هورج بإرششالم
مساعدو الوكيل

حينا - ابلس او:ندي ذوالي
نابلس - التس الياس مرموره
الناهرة - التس اسعد هنصور
-
عدن - المستر راسموسن.جّهعهة التوراة البر يطانية البعرة - القس كانّين بالارسالية الامويكية بالبمرة


المراسلات يجب ان تكون بإسم مديري بحلة الشرت والغرب بشارع الفلكي نرة


Y د 1 保

بابب الدين والادبب
 عروتها او سمعت عهها فا فا قولك ع:ه ع


 ان أحل سيور حذائه فهو مال الله الندي يرفخ خطية
 وما أنا الاصوت صارخ في البرية لاعد" طر يقهو الما هو कُسيا المنتظر الاني "ترقهه كل الاجيال ه هذه هي ثهادة النسالـت اشثهر بالهر احة
 المسيتحويغار منه إعنهته مز'

 يـنق الذهـ الثالص من الزاغل في بو "تهة النار

ثهاهت اعلاءاء المسيح له


 حاروا فيالصاتِأدنى شائبة بنفسه الطاهاهرة ولميقوروا



 بينالملكِهيرودس وصماليك رعيته فانذز البِيع على السواء ونادى بغضب الله على كل ابناه المصصية بلا

 أبناء جيلك ماذا تقول عن ليسوع الناهري ء لقد




 والج:ون ورمانى على الارض وعهد البيّ كمهال اسمه
 السلطات الهودية عرض الطائط وخسر ت في هذا
 ,

 الالي صار نقسه خطية لفداء الانسان
 , والانباع ونسمع ما يقوله الاعداء sنهو ون الغريب


 ماذا قال ع:ه الهو ؟







ثمسل بطرس وقله ويا بطر س القد عاثشرت



 رأيته يمالج الفةقر والمرض والخطية. ك.كت معه فوت







 بل كا يسلم لمن .









as 4 :










ألنفاه| و وهية لا تر تكز; ثلى شيء من الصحة

وقد آنهم السـ-يتح ايضاً المام السنهدري بانه


 بالايدي و في ثالاثة أيام اقيهه ثانية)، ولمتر شهادآهم أيضاً فصل الخمالب


 سوف يرون ابن الانسان جالسآ عن يمـين القةوة
 أصوات الحنق مْتجهة برنات الفرح بين أعضاء
 بهد الي شهود . انه هستحت الموت،

الناس الاخرى حتى زعووا بان اشفاتق المســيتح على الطبجات الدنـبـادليل على نتص في حياته الو حية ومذهة في صفاناته الاحدية السابيمة
 السـي في خايص الفالو توطهير اليجس وليس البار



 للرأة الساقطة اللمبوذة وو قفت عـيـد رجاليـه ناحبة



?سام"


 كثل هذه اللمهة




 علة في هذا الازنسانه ولا يكخ بالن الهمهة الو حيدة الي و'جهت ضـد المسـيح امام بياطس مي عدم

## الشرتو والزب





 في طريةه
ل
 الام همتو ها و كذا لاق في طريق حيانته القصيرة نو الصليب كل طبقات النـاس على اختــلانف
 الحياة
وانسان هذه علا ثُهَه كان من السهل جهاً ان

 هن النقائص الاديبة والرو حية التي كان يترصـدهـا
 وغخلص اللالم ولكنه جاز كل أدوار اليلياة وبرهن ع:د كل مكاك بانه البار اللمعوم ابن الشّه الوحيد وني وسمنا أن نورد أمثـلة كيرة من أقوال


 لا تنظر الى وجوه الناس بل بالما تلم تلم طريق اللها


غير ان ابلغ شهادة لكاللاللسيح الادبى جاءته




 , الالسيع لم ينض العرف عن بمايب الآخرين



 ومن القو اعد النفسية ان لانغس مساماناً كلجسد






 ششية.اح:ك بالنابوسي ألمنتر بتدينه النّي شهر الله






## تأثير الـكحون

على الدورة الدموية
الدم من المناهر الحيوية في جسم الانسان وهو يجري في شر إين واوعية تيتشلل كل اجزاله



 وقد كن من الدقائد الــائدة عند كير من من






 الغذاء من مقويات الجسد
ظل هذا الاءتقاد دفينً في بِض'الادمغة حتى
 دقاتالقلب وهيشائهة الاستمالل في الطبألمديث . القوة التي يؤدي با وظية:ه










 اللسيح فانه شفف البرص وأنار أبصار الهيمان وأبرأ ألمأ عضال الادواء واتام اللوتى، بهـد حثر


 من أحـد من البشر ولا الانيباء ولا المعــاين ولا
 جال بخاطر بوذا ولا كنفوشيوس ولا عهـد ولا
 في هـنا قد تفرد اللميح ولهـذا قد شهد له
 اللهالالمام حتى .ذل ابنه الو حيده




الدم اللى الاوعية المتخية بثيء من الوهن والفمهن





 الاوعية|الدموية فتحيق بالجسدالعو اقب التي لا لامناص

 لاعادة بناء الالسـجة
واذا "كادى الانسان في تجرع الالكحول يزداد





أثنتها المباحث الطبية وأيدتها الو قائع الالعديدة ولسنا الآن في بقام التخويف والار هـاب ولا ولا الوعيـد

جازهة هس هسهة
غـير ان أذهى ما ينتاب ألانسان من جراء

 Sphygmograph قوتها عما كانت قبل الالكحول






 ويعيقه عن تأدية وظيفته الهامة في جسد الالمد النسان وقد اصبحت هذه الحقيقة زالصهة بيضا وياء في

 (1) الاوعية الدموية مر نة الالادة فّتمتد عندما
 خروجا



(
 الا قليلان و تقل قوة بقاومهالالبم ألمذذوف فيها من

الربب ينخر شعبی المرتل














 , اتخذالجُ, د عقيدة بعد الايان
 احزتت الرب وجهماته ينذر شمبه ان النه لم يستهل






 مشالول ويتكون الدهن بين أليافهة وخيو طه، وتحل



 الثر ايين والاوردة بــ اللم الجديد الاني كانت نستقيه من القلب






 ككار علاه البر احة في هذا الالصدد قألألا :




 نـيطر ها
 والارشاد. ولنا عود انشاءالثلفينهذهالماحاحثالطبية



 أُمل في المفو لان الله بـو الين نالاوســه الموسوي









 لاتحسد الخه ولى هذا الهياس قال أسقف أور شاليم

الــكل، (يعةوبr:1)




تهمبم وتخضيص
 الثمب لم يخزج عن كونه -

 وفي هذا الاستهــالال المجيب تيَّلى حكمة الثه التي






 ديار الامان ونصري على جمي الاعداء وحل بينهم
في هيكل قدسه


 فهما منها اشتد به الحزرنـ وها وها به به الفضب
 الاثم زنسل فاعلي الشر أولاد مفسـدين . ترّ كوا












 خطانيه ختى زادت عن الهدد زيادة خير ات دعهر









 صوته منذر ⿸丆









 وانتياده لامرأة ضبيغة الار ادة أســيـية وساوس



 داود الني واللاك الني قالّ "ها أنذا بالالثم صورت








 (متى ما

 واما من جهة التخصيص فقَد نظر اللهّ الى ان ان

 واللهد واخر جه من ارض هعر بذراع مُمدوة








 الجنس البشري كا له يظن أنه في غنى عن الخالماص





 قليلاً بل الي نهاية الار "داد أي الى المبّوط في






 بالماقيشة والارشــاد رالصالوات مسه او لا لاجله عند

 , وهكذا هؤلاء




 .



 "


 هو التصاق بالشُشطان لا أ كثر ولا أقل"، ولما كن


 علي"ون لا

. قداسة الله . لانهم اسهغانوا بقداسته . وفي هذا
الثشرق والمرب الآداب في الشر ق الا

 C -••

## الآكاب في الشرق

, أها الأم الاخلاق ما بقيت




 عين . وقد يلام الانسان اذا إخاض فيمو اضيع كهِ
 بالارتياب واللة.-وة





 وع:فوان الششباب لاز الجر لم من انسهـم ولا من




ظهور أعر ضههدا المرض او عة.هه مبثرة بلا إبطالا. وأما النوع الباطن اللميوي فو شر شر بن كل انواع الخطايا المجودة في هذا اللالم على الاطلاق لان
 كاوا واقمين في هذا النوغ من الارنداد لا لانمه








 ?


 بالتدين والتقوى والملاح حوالقيام بالفر ائض الدنـينية CC الاستمر ار على ارتكاب الثشر وجالب الضر، والاءتداء على النير منبي البشر هو نغس الالارّداد الباطن الميوي

 الو راء sئلا تكونو ا من الهالكين . انَ بني السرئلا

## الثـرت والثرب

 فان شبان اليوم آباء رجال اللد و بناتا اليوم مابمات







 اللعونات وعةائلها المخدرات
 .




 فليطب >


هن خيرة البات والزوجات
 الالق بالاقلية و ونم صوتنا ع صوته لاستا لاستهاض
 , لا منام لنا منِ كَّهة ختامية عنت لنا في هنا


 ما يشاهده الانسان في الآكّت من الإكه وا"عويل
 ويكر هه الثرع وليس ذلك فتُط بل مازلن يمتقدن





 فترسل الانين وتقفي من بعهد بالز فير وآذان الرّجلا






 عن الزواج وهجر بيت المغاف وبنت الالكرام وتحكل
 اللخدر ات وتروج سوق هذه وتالكسد سوق الاولى
فلا حول ولا قوة الا بالهن

, الحا





 لبستق.
 "猪


 يلى صفحات الجر ايمد والملالات اللقالاتات الضافية
 ويناداة بالو يل والخر اب ومثالهم فيذلك مثل طبيه لششخص الداء ولا يصغ الدواء ان هرخات اليأس والة:وطلا تجد نقشأولس:ا





وليستى الادباء والقادة الم:كونون


الششعـ - يدخل الكهنة القدس في هذه الساءة

> !

آخرون - من ألني أصابته القر عة اليوم ؟
 لا يووت عن الفرح اليومٍ
 نو الدرجات لِّدهة الانانثيد؛

## رسول الشمرق والغرب




 فهتج أعصصاب جّيع الالاضرين)




 أُششودة جديدة على شـاطى" بكر سوف.


 اسر أيمل فيك لا الايام وهrهم سلام.ك فيك -
浣 ويعقـ ذلاك س كون صدقيا الـكاهن الخادم من على درجات الميكل
 الـكاهن - يبار كא الاب ويكرس .

 أسر ائيل من الآلن وألى الابد :

 أصوات جوقة اللاو يبن الـكبرى ونهات الاوولاد الإخيمة فوقالالكزك، ير نم المزمور على ثلاثة أقسام وبعـد كل قسم تّنغ ابو الق
 :



 ( F




 من هذاء وماذا يفهل ؟ انْه قليل الحياء لان ون الـا الس جود على الارض ليس لـكم النسان بل
 ابرار هـل يشُوع . بن نون




الص.لاة يا اسر ائيل !

 -صصلين بسكون اما شـاول فيبقى جمـداً لا حبر اكُ به وفي وسط هذا اللـكون المبيت
"
. .... . .
شاول - طوباكُ يا شاول 1
شاول - حقًا ان تّسي لجذلة وطروبة مَ ان النّي
 بطرس - ڤد خبرت انا هذا الامٌ . فعند الـبحيرة

 اليك ذالك اللدي أحمه ؟

 اليّ بو اسطة شهادتي و اذا بكل مهالمالميكل قد غابت عن غيلتي جُأة وكأني في عالم ما ما الاحالام م وبهد ذلاك يا سمعان غشيني سبات عهيق ليس سبات الغيبة بل سبات اليقغة ولا ولا أدري ان كان ذلك بالجسس او رهيره الاله، علم






 دم استفانوس شهجمدك (استغفانوس ؛ يا سمعان كن و جهه متدثلا أماني بن وراء الأستار كأنه

و ولا

 الى الباب المجيل أما شاوول فقد بقي كل هذه المدة خار جاً جامهاج
لاحر الكُ .به)

 الياه اثنـاء جهوده - يدخل أيضا طوان طوبـاس

فينادلانلان اللـاظا
بطرس - ابهم



, اذا


 الشاول ايضاً في وقت الخذور

شاول--(وهو باق في دهشهه) أين أنا . .. (. الثيت حوله ث

 كنت الآلذ - في الفردوس : او كزن هو

فاني كنت اود لو ا كون انا فـنسي عروما من
الميح لاجل اخوني انسبائي حسبـ الجسده .
!طرس - ماذ| آتول ؟

شاول - لست أدري يا أني . ولكن منتّى آمالي وجل" مبتغاي ان يخلبص اسر ائيل


الى الام بيهداً «. ...





 فيوَّح شاول بيمه بوحكا الياهم)
 وهذا هيالفرص التي آركا!آمين. انالاعاعصو
 ه:الكُ عــده في اليهاد المضروب ! وهـا قد اسـتودعته بين يديك ويدي يمّوب ! ليكن الين
 الختان
 كل شيء. اليل الاول بهد باب يانا . الساعة

السادسة . السرع


 هؤلاء انلا يقتنغو ا بكلمتي فورآن آ او كيفلا
 ما قاله لي ( اذهب فاني سأر سلاك الى الان الام

 على رأبي .... فيششيتيني غيبة كأني في حلم من فرط الجنل و الميام . ثم جزت بمه ذلك


لابــه هم اللانصياع لامرسيده



 لابل وئ يكيدون اك كيداً يودي بياتاتك

 في خطر لان هكيدتمه ستمنفذ اليلية





الحبيب ! هنا نغتوق ـ قيبلة السلام ؛
 الور اء، يخزج شاول من الباب الأكبرالماجهة المين وأما بطرس فيمشي بتثاقةلاُ الى جهة الثمالل ولـكنه يقف هيهـة قبل ان يختي عن

الإصار)


(البقية تأثي)
ترجمت
الر حوم الشيخ ابر هيم الحور اني
(تابي ما قنبل)
وفي سنة عییا كتب في النشرة الاسبوعية
 باشا قزالهـا بر سـمهـه الالـ

مالاح منصوبالالذيب بريةه
الا ودم الصب سال عةيقه
ربع اليـهَ برى الزكاب يقوده
شـــوق يبير والزر ام يـيــوقه
اججرى به عبرات قيس عيند
سدت الم ليـلى غليه طريته
اذبات يلتق من نوى سـكانه ماصات في الاسكندرية بوقه
 السيقان في سبيل من أحيـا ها وأقانها كا بالمـم يسوع الناصري قـ ياطوبياس وامش (يخرج
,

 اخوك أدر اوس سمسان أولاً ء بيت أنيا أختي



 أولا
!بطرس - وبعدها ؟

 "سأرسلك الى الام بيمياً، :
(يسيران نو الباب الميل)

بطرس - اذاً آنترق هه:ا ياعزيزي. لانهن خير اكأن لا يراني الناس معاك ثانية . لقد سمعت كاني اللى طويـياس . وسأخبر برنابا اللياة (يشير

 فساوويلي وجهي ثانية كو المكان المةس وانيلم
 شاول - ومع رودك وروح يمقوب: الوداع أيها

وواصلتني هذارى لو غتي بنوى
من باتحبل اقتر الي مئه مبتوتا
وسالـرتني و'م النحم ر اقـدة
بات تش وبابالال:حجم مسبوبا
كأهن بواك فوقـه قرا
يكي نسيبًا فانساها المواقيتا
وقال في الثالثة كُاطباً والدم: فقيده :--
قلبالزريبعلهـصابنسيبك
رهن البلية بـل قلب قريريك
اشبهت اخيلة الفقيد منالضنى
وفضور كـ الوهوم مثل ميفيك
ماوقیت ورق عل عيـدانها
لـن النوى الا بصوت نييبك

والمزن يلهبفيحثى يعقوبك
وتوفي حيئذ اللر حوم فؤاد نجبل خليل اف:ندي

اللا(قات والناسبات بينهما :-
الا ياسجافات الورق وني
على النصن المسبحى فيالضريع
خني بدل اللف:اوالبان سرواج
سقتـه كل داميـة الجـروح
هنا كث نادب غصنًا كسيرT
يليك النوإح على الصحيحِ

ايام دلال النوازل والردى راجت بضضاعته ونامت سوقه
فرأيت:طر الانس ير هبو حشة

بن الـن يِين قيبه، وفريةه
بغتالالادي خفضه فوقاه من



قال فيـهطلع الاولى :-
ما للرابع اصبيت الطالا
وتول الوض الاريض رمالا
تجري الريإفالانصادفيلوى
وادي الحـدابثق بانة اوضالا

يكد الهجير ولا يصيـب طالالا
ازى عدت باليغه هيس الزوى
سـحر آَوْل عدوها الاحو الا
وبنها مشيراً اللم والدة المرخي
كات خلالآلاشثهالك بالفنى

وقفت على ذالك السرير كأها
قاق الشـراع يكاذب الادقالا
وقال في مطلع الثانية :-
صيرتد.بيشـير ابيو الاتىقوتا
حتىجرىمنجفونيالمر ياقوتا

هذا اختباري بعـد ما مر بي
ما عشره شيب رأس الوليد

كلى أديم الارض شيُ جـيد
مدرسـة الده التي هذبت
اليوب شيدت رينـ عهي بيديد
و
 انقاسنا نار ونا

كون شتي كل احـداثه
نوز
ذو الجاه رب الفضل هولى النهى والــلم والآداب بيت الaصيد

مهم الزیى اصمى على غرة شاهينـه نسر النجوم الجيـد

ونها
يأهـا الثه الثهم الني
في بعرلك الارزاء دهم سديد
ما رمت ارشـادآ بعا قلتـه بل رمت ذ كَى الخبير الرشيد

ذكرتم حرصا على مبجة
احسانم| عقد على كل جل جيـد
وفيهذا القدر كفاية للالالة علىمنتزته الزفيعة
 الفخل على تاميذه ومريديه . واختم مقالتي هذه

هنالثك موجع يبكي " فؤاداً "

خايلَي .

ونم
هانا ايا ثريك الحزن وقسر
به الجبـار كالنضو الطاليح
فيـ عزيتي واسـاك نام
كسيل دي هن الجمن القريح،
وك عزيتـع والجـرح دام

وذا والج الجريع على الجري
و نظم في المرحـوم الشيخ عبـد البـاسط
الفاخوري الثهير مرثاة هطلمها :-
بيالحزن من تنيون فاز بقربهِ

فا ماتعبدالبأسطط البر بلهضى
الى جنة اقطالها بيض صحبهِ
, الطم فهـا ماششتهىمن اطايب
واورد "تسنياً فلن البشربهِ
وفينسية 7. 19 توني الأسوف عليه المرحوم شاههين شقير فرثاه وعزى اخاه سعيد باشا شفير
——:
هن أعظط الارزاء عمر مديد
مازدت عيشـأً فالبلايا تزيد

دهتهم واصداء المدار أمامها زوات وغربان الميــة صاخَهد

صالهم لفقى حرب غنروس دمانم


دماء واضهت بهالانياد كالمور طافنه

دما:ٌ أحالتها زبانيـة الشقا

.يكرب محيا الشام غشت خطوبها


بلاد كجنات النيم وطيهِا غو اليه في أقصى اللبسيطة ناغنه


وعائت بها إدي الاززايا لسهدها بصمصصام نسس مرهن الحد ذابكه
 تقله تحت البهظ والخسف راز

وسدت على إلا هلين حتى منافذ الـ هواء الهمه للاردى الباب فانيّه

فان لم يوتو افيه جوعاً فن جرى تبارئ كرب سانیات وبارحه

وك من عزيز بينهب قد قضى وما




 على هصابنا فيه جيل الصبه وحسن المز اء النفس الحز ينت

ودعنيوشأني فالز زيئـة فادحهْ
ولا "رَج لي صبرأ فنفسي حزينة
وليست الى غير التغجّع جانكهُ
تروح وتنهو والزز ايا تسابق الا

رزايا اليهـا غاديات وراءكهُ
أقامت على قلي الغموم منيخة
با
الجاول بالسلوي التئامآ لجر حيَ
قديم فتد ميه الحو ادث جار حه
ففي كل وِم لي اللىالمزن والبكا

دواع وأُسباب جفونيَ قار رهي
وفي كلبا أبكيفتروي الطيور عن

شَجوني وتغندو متن حزنيَ شار ههه
أَكمَّمّ ماني والسو اجم لاتني

تتم على رغني بسريَ باكُكه
تسح" ومـا يستزبد انمهارها ها


وهل بعهه من صالح لامارة الل بيان فيحميه ويرعى .ص.الـه

وهل آسّع الايام لنـاس يا تّى


عليك الإسلفي العزيز حشاشتي تفيض جوى والمين بالدم ناخيه

قف انظر فتلقي ابنيكو ابنتاك الالى نهيك فهrم كان اكبر فادحه

فنجلالك في هصر يذوبان لوعة" و("نجالك) في بيروت تحبـ نائحه

فقدنالك فقد البدر سار . كتيه تسدته آثار الهدى عنه ماصحهْ

وليس يحيبًا أن يكرعنا الاسى


فقد كنتريكان النفوسوطيها وكانت زیى جذلانة بك فارحه

ولـا افترقنا ريذ عامين كان بال


وماكان في حسبان:ا أْ فرصة الـ


تغمدك الإحن بالمفو والاضى وعمةك مينه رجة عنا

ختهت بققو اه المياة هن: نين الـ


اسعد نِّلِ داغ
التأهرْ

يشق عليه الاهل ع جيوبمه
ونحن هنا نغشى المنا ومسار حهـ

*     *         * 

كذاغاب ابرهيم عناونحن في توقع أنوار بلقياهُ لائحه
 وظالَّت توّرِي عنه غير بصار حه

الى ان تبلى الام فيه واص:جت خقيقته لا تقبل الشاك واضهه

اجل دار ابرهم شيخ العاوم وال
همارف ششطت عن محبيه نازحه
هضى تار كَا في الشرق آثار فضله

وشق كلى قلب اليراع فراقه

ونقدانه هالل القر يض وآلم 1 الم هضابِ به أقطابه وجحاجحه
 .ساجهة في روضة الششعر صادحه

ومن بعده ان أنشد الشهر شن:فت


وهل بهده في سام الحي تشتهى
.
وهن بعهلالكَبح والملم انعصت علينا عو يصات المسائل جاءـه








 فأ⿰亻⿱丶⿻工二口𧘇


 ． عنهم المهوم الي كانت تساور






## الطيران والصحتح

ارتقى فن الطير ان ابان هذه الحرب ارت تقاء

 وءا قايل ستصمتح الطيارات منأسرع وسائلمالنقل


 الهو ائية وعطات الطيارات وتر وتيب بوراعيد اليد قياهـا
 وعلاوة على ذاك فقد رأى بِض الاططاء في

 لان نقاء الموراء في الار تناعات المظيمة هفيد لاصـبحة
ومروض لا:فس العليلة

مرضام قبل شيوع استتال الطياراتاتالحالية بر كوب الالوالوات رغة هنهمهفي شفاء امر اضهم ．وقد قرأنا


النه فتى كان من شأن اللاهي والماناظر ان تُودنا

 وترو.كها ولنصرة الاغخاق والآداب لاحرج فيذك

هل من آيات في الكتات اللقدس نستدل نهـا على


هي جزء من النفس التي خلمها المسيح ولا كانت
 بقاء الشخصية كثك
ثم ان الالم دليل على شخصية الانسان وقد


 الـكاتات ه إله ابراهمي وإله السحاق وإله يمقوب"
 المسيت في الجسا وغير ذلك شو أهد كثيرة يؤخذ


 في السهاء فلهاذا لا يكون سائُ النالس كذلك وهناكُ يكون تسارف بين الاصداتاء والاقرباء
 حقيقة هذا الاعتقاد وستَبـي لك الايام ما كنت جاهولا
ور.ركا تتطور الاجيالفيشير الاططإعلى الارضى بركوب الطيارات تمبديل المواء والاستششاء من

 شواطئ اللجار
ولكن لا يناص لنا من القول بان الطير الن يضر
 الاءعـاب وهـذا نا"ج عن ضمف في الجسم وقالة استمداد لـ كوب الاهو الل وتجشم الهعاب

## اسسئلة واجو بتمها




في متى سr
لشير اللسيع بذلاك الم الجيوش الرومانية التي



هل يليعنا الكتاب المقدس انهمن الخطأُ جضور
 لم ينص الـكناب المقدس عن ذلكا صريكا وركنه ينهانا عن التصبب في العاليات والاتبتاد عن

Hinduism seem to meet and harmonize, and the Christian faith is proved to be no foreign importation but a flower that can blossom into beauty on an Indian stem.

عاري الاقدام والكن نار المهة تخغعرم فيفؤاده . فيه تّالاقى المسيهية بالمندية على اتم وفأت وأبهى (واء وفيـه يـدو الايمان المس:حي لا كشثي، دخيل بل كزهرة همنتحة الا نضرة الافنان مدلاة على ساق هندي
 واذبله العطش

للمر أة كز السيطرة على بعلها . هي التي "صصين

 تودعه
 قوة فيالحياة تّوىعلى صوغ عقل الالنسان وتحو :


 مسبرة الر جل اذ هي احس الناس الْيـ • هي التي ترطـ أخلاقه وتلهشث طباءه وتني في نفسه وواة الحب للآخرن

## اقوال ماثوروة ليوهنا فم النهب

هـلّ من كهل الكتاب المقدس هثل جنبي ــصـدى اللزالل والطهان وهو اعزل من C السلا

كالفرِقِ بين الاحاحلام والحقائق هكهذا الفرق بين حياتنا الحاخرة واللستقبلة. الاولىاطيف فيالمنام ورالثا نية حقيقة" "ابتة

ان اعوزتك الـكهة فلا يغنيك عها شيئًا . كل خير يصدر بن القداسة لا لا الفصاحة . من الالتواضض والوة واودهة لا القوة في الحجة ولا الشدة في

حسن لنا ليس فقط ان تنسـك بالمسيح بل زتبط بسه ونهّنج به. هو الاساس ونكن البناء هو الاكر بة ونكن الاغيان. هو النور ونين المستيوون


have they any place in his testimony. He is a humble, earnest, devoted witness to Christ and to His Gospel, and "he passes through India like a magnet attracting souls," not because of the halo of mystery that surrounds him but because, in his quiet dignity and his complete unworldliness, he seems to rểeal what India may be when Christ obtains complete possession of her heart.

Such a person has won the reverence and affection of Christian India in a fashion that is deeply significant of the longings of her heart. He wears the yellow robe of the Indian ascetic and as such he has put away the claims of home and family. The world can give him nothing that he accounts precious and can take nothing precious from him. But though he has "put on the shroud" and rejoices in bearing hardness for the love of Christ, he has no ascetic spirit, otherwise he would not win, as he does, the love of higis and low, of young and old. All who know him bear witness to the graciousness, the charm, the simplicity of his character. His influence is a purely personal one; it owes nothing to organisation or to institutions. At the Bangalore National Missionary Conference one speaker said, "Sadhu Sandar Singh passed through India like a maguet attracting souls wherever he went. Let the worker learn the lesson that he who sits silently at the feet of his Lord does as much work as he who runs after men preaching till they are tired."

The Indian Christians of the north and of the south alike have turned to this young man with an eagerness that has in it a deep pathos and significance. They see in him what they aspire to be. He is lndia's ideal of the disciple of Christ - a barefuoted wanderer with love burning in his heart. In him Christ and







قلوب أهلهـ|
 الوقار والحب بين مواطنيه ؛لدرجة تكـشف لــا رغائب


 يقعمر عن ان يسالمه عزيز|


 يعر











he grasped it, and was drawn up into the open air. When he arrived at the top the lid was drawn over again and locked round, but his deliverer was nowhere to be seen.

There are numerous instances of the Sadhu being wonderfully delivered from difficulties and dangers. He once sought rest in a desert place, weary and hungry. So weak was he that he fell asleep. About midnight some one touched him on the shoulder. He awoke and he beheld two men with food and water. When his hunger was satisfied he turned to converse with the men, but there was not a soul to be seen anywhere.

It is no hindrance to the reverence that the Sadhu wins that he bears will him an amosphere of mystery. Stories are told of the strange deliverances that he experienced in his perilous journeys in Tibet, of visions and revelations. These things cause our cold, sceptical natures to stumble, but India, perhaps, shows a truer conception of the mystery of things and of reality of the world of spirit when she refuses to be unbelieving. When St. Paul came to visions and revelations of the Lord no doubt there were those in Corinth and elsewhere who shrugged their shoulders. When Sadhu Sundar Singh speaks of being in the third heaven and seeing Jesus, shall we refuse to him today a capacity for vision of the unseen and for fellowship with his Lord which we admit of another saint nineteen centuries ago? Those who know the Sadhu well, and who are not sentimentalists, have no doubt at all of his entire sanity and his entire sincerity. There have been things in his experience in the wild country of the Indian Frontier and of Tibet which seem to us strange and hard to understand, but these are not the central things in the Sadhu's life nor

 الهواء الطالق ولا ان وصل الى الهر اء استقر الفعطاء ثانية
على فتححة البيُزوالتغت حوله ففا ير أهداً





 Gl بر احهاً في ذلا




居











(1)

He joined them and spoke of religious matters. One of the men who became annoyed hit the Sadhu on the head with a stone. Soon this man was seized with a severe headache, had to stop work, and the Sadhu took up the scythe and reaped with the others. At the end of the day the men, whose hearts had become softened, invited him to their home. Later, when the Sadhu had left, and they took stock of the harvest gathered that day, they found to their astonishment a record yield.

At one village the people treated him so badly that he spent his nights in the jungle. One particularly dark night he found a cave where he spread his blanket. When daylight came it revealed a man-eating leopard still asleep close to him. On another occasion a panther that had killed several people of the village allowed him to pass unmolested.

## TORTURED.

In Nepal he was put in prison and subjected to tortures which normally should have ended his career, but much to the astonishment of his persecutors he survived. It filled them with superstitious dread. At the age of nineteen, while in Tibet, he was arraigned before one lama and found guilty. The two favourite forms of capital punishment are being sewn up in a wet yak skin and put out in the sun until death ends the torment, or being cast into the depths of a dry well, the top being firmly fastened over the culprit's head. The second form was chosen for the Sadhu. He was stripped of his clothes and cast into the depths of the ghastly charnel-house.

He alighted on a mass of human bones and putrid flesh. On the third night some one opened the locked lid, and a voice reached him telling him to take hold of a rope that was being let down. The rope reached bim,
 وقّ روى عنه رو!







 انسل الى Sr


بين سياط الهذاب

وفي النبال زج في غياهب السجن وسيم كل صنوف







 باح على القد!س فأخذوه وجردوه هن ثيابه ودلوه في اعــاق
مدفن كر يه الرائكة

اسستر على كدس من الهظام البشرية واللهوم النتنة

The saffron robe is the time－honoured dress which proclaims the wearer to be a sunyasi or sadhu，a holy man，and gives him the free－ dom of all India．

He is a Sikh by birth．His father was a wealthy landowner in Rampur，and as a child Sundar was brought up in the lap of luxury． His mother，a refined and gifted woman， always urged him not to be careless and worldly，but to become a holy sadhu．He observed the wishes of his dead mother，and unflinchingly facing the anger of his Sikh relatives he became a Christian at the age of sixteen．

Many attempts were made to win Sundar back to his family．His father told him of the wealth and honour that awaited him，an uncle offered him jewels and money，and even laid the puggree from his own head at his new－ hew＇s feet，but Sundar would not be tempted． After this Sundar was no longer a son，but an outcast．

Before he left home a deadly poison had been mixed in his food．He arrived at Roper，violently ill，and made his way to the house of an Indian pastor and his wife．A physician who was called pronounced the case hopeless and promised to come in the morning to the funeral．Sunder was in mortal pain，but much to the physician＇s surprise he was alive， and on the road to recovery．

## THROUGH INDIA．

Sunder then continued his way through India，studying at various missions and preach－ ing as he went．He entered the St．John＇s Divinity College at Lahore and spent the years I909 and I9I0 in study．After that for many years the Sadhu went to Tibet each year for the six months of bot weather．

Many are the wonderful stories told of his travels．At Narkanda he found men reaping．

别
 mid $\omega)_{1} \ddot{x}_{1}>$
 and



 سیdidl
碞
 ر性


（all






$$
\operatorname{Aid} \in \dot{y}
$$






Head-knowledge is of no use unless the heart is nourished by it, and the will stimulated by it. One prophet, who benefits his people by the simplicity of his teaching and the purity of his life, does more good to humanity than twenty philosophers who fill whole libraries with their abstruse speculations and intellectul abstractions. No thought will ever move us to action unless emotion, that is to say strong volition, transform it. The thought must pass from an intellectual to an emotional process before it can issue in outward action. This is an absolute psychologicallaw :-thought, then feeling, then volition, and then action.

Knowledge will never raise the level of your life until it mingles with all the parts of your soul; until its genial inspirations permeate your whole nature, causing you to rise from the midden of evil; -even as the divine spirit permates the molecules of the body and keeps them from corruption and decay. Then your knowledge will do you eternal good, because by it you will be living an eternal life: a life wherefrom there shall shine out noble qualities even as the pearly stars illuminate the darkness of this world.







 ثم ارادة ثم عمل




 تضيء الـك، اكب المر ية ظلمات الوجود

## A CHRISTIAN FAKIR

## SUNDER SINGH OF INDIA.

Sadhu Sunder Singh is one of the most remarkable figures who has visited England from the Indian Empire.

His life story is one of the romances even of the romantic East.

Sadhu Sunda Singh is six feet in height, extremely fair, with handsome face, dark eyes and hair; barefooted and dressed in a long flowing saffron robe, with a scarf of the same colour thrown loosely over his shoulders, and turban to match.

He is only thirty years of age, grave in demeanour, but with a captivating smile and the unembarrassed manner of the real mystic,


بين هشاهير الرجال النين نزلوا ضيـوفًا في د. بوع
 هذا الانسان هن أفـكا وأنشهى رواليات الشرق


 الا هداب ووشأاًً بلون الثوب


Suppose you possess the wealth of the earth and are not rich in yourself, then you are poor. You may be a veritable collector of amusements and pleasures, but, if you are not happy in yourself, you are miserable. If you carve from the mountains mansions, if from steel you forge arms of mail, yet are not brave, then you are still weak. Be your exterior never so fine, your limbs never so fair, your garments never so spotless, your symmetry never so harmonious, yet, if your soul is not clean and your spirit not beautiful, all that is mere refuse and filth. If your station is lofty, your position in the heights, and you yourself are not highminded; all that is vileness and degradation. All good resides in the deep of the self, if we only knew the truth.

The noble passions should not remain neglected or rejected. The great passions are the strongest incentives to great actions. The passion of human love enabled prophets and reformers to be the spiritual leaders of their peoples. The passion of adventure and enterprise led one man to open up a whole continent, which now bears on its bosom great cities and nations. Through the passion of pity there have sprung up, from the rising of the sun to the going down thereof, organisations befond count, ministering charity to men, and humanity to beasts. Only true passion begets energy in a great cause.

But alas, we see men giving to the educaton of the intellect the pains they deny to the education of the feelings. We do not forget the necessity for intellectual training; but we mean that the two branches of education are both necessary and mutually demand each other. Mind and feelings, intellect and heart, are two great branches of one tree. If one withers or dies, the other withers too. Have you never seen people who have passed their days in disputations, without having been stirred by one cheerful impulse to achieve a single great work? Have you never met a man gifted with much and diverse knowledge, who has never used it to advance the community one single step on its onward path? Or the learned man who uses his knowledge for his own sole good? These be they whose intellects have been opened, but whose hearts remain fast closed.

واطلب الخير المقم واطلاب السعادة الثابتة نياءاق نغنسك

 الeّير . اذابجعت اصناف المالاميواثشتات المالاذ ولم تكن











 قامت في مشارق الارص ومغاربها نظامات تموق الـهـد
 جليل :لا بماطفة صادة


 وتر بية المواطف - ضر وري فالا نستغني باحـدهده عن






for example,-in football the idea is to train the players to sustain some definite responsibilit, which is placed upon each one by his place in the game. Each is responsible to the rest of the team and the rules of the game itself to be alive and active, so that his team may win; not to sneak a victory by devices forbidden by the usage of the game, however great the prize or glory of success; not to bear malice nor lose temper if the rival team come out on top. Play! -but how much like earnest! Training for the body, but how admirable as a training for the soul! By it our youth are taught how to perform a duty with earnestness and enthusiasm; learn the secret of close cooperation towards a common end; learn to respet laws and rules however much they may covet that end; learn humility and modesty in victory, cheerfulness and equanimity in defeat.

In this way contemporary leaders in education find in every science and art, and even in organised games, a method for the development of the virtues. The first aim of education, they say, is the education of character.

But ethicists are not content to stop here. They rightly say that the best thing a man can seek all his life is self-development, and that school education does not take the place of lifelong effort along this sacred line. The whole world from east and west is one great school for character. All our life, from birthday to death-day, is so many years of school, without vacation or holiday. That soul lives not which is not ambitious for continuous progress; while those who are concerned simply to acquire wealth, or enjoy themselves, or strengthen their bodies or increase the size of their muscles, are mere devotees of the body, and have no part in the life of the spirit.

The fruit of life is your continuous selfdevelopment, so that your today is better than your yesterday, and your to-morrow better than today. The value of a man is what he is, not what he has;-his personal qualities not his material possessions. Therefore, seek the good that abides, the happiness that is fixed in the depths of the soul; and look not for it in the appearances of things around you.
准




林
 والاصص2 ll
 كانت غلمr ان اول اغراض التر بية تربية البلاتى |


 اخاخقية عظيهة وكل دهرنا من يوم نولا الا يوم كوت

 احر از , من حـا
غ




# Orient and Occident 

## Vol. XVI.

Inst June 1920.

## EDUCATION AND CHARACTER.

Translated from an Essay of
Towreek effendi Dab in al-Mokattom:

There is a universal consensus among people to-day-whatever was the case in the past-that character is the first object of educatimon. Enlightened fathers now make enquiry about the conduct of their boys in and out of school, before they begin asking about their cleverness at lessons or their order in the class. The wise parent of tomorrow will prefer that his boy should be moderately clever but strong in character, rather than brilliantly clever but weak in character; just because he knows that the qualities in a man which are most permanent, and which best guarantee his own well-being and that of the community, are the virtues of the soul, not simply the attainments of the intellect.

Educationists in all cultured countries are aware of this, and they treat the various branches of knowledge as instruments for the whetting of character, equally with the mind; for the wider a person's knowledge the greater will be his capacity for serving society. And what ethical activity is nobler than the service of social brotherhood!

Similarly the arts which train the imagingtron, such as drawing and painting, are now considered educative of good action. For when the imagination is developed a man can enter into the sufferings of another, and feel them, or nearly so; and so will not miss chances of doing what he can to cheer that other with his sympathy and help. Thus we see praclisers and lovers of the fine arts in all lands ever doing kindnesses, and emulous in all good works.

Even athletics have a more far-reaching aim to day than they had before. One of their essential aims is bow to develop certain special virtues in the young. Take football ${ }_{I}$

## 

اول اغر اض التربية والـياة


 المستير ون يإنسالون عن سلولك أبناهْم فيالمدرسة وخار ج









والاخوان ؟

كنلك الفنون التي هنذب الخيال كالزسم والآصو ير


 نرى اهل الهنون الجميلة وعشاقهاتواقين الى المعروفنزاءين الى الاحسان في كل بلد وحين
بل الالماب الر ياضية صارت في علا التز بية ابهـد غرضاً مهنا قبل اليوم

"God hath made of one blood"all nations of men for to dwell on all the face of the earth."


- Published by the A.C.L.S.M., and printed at the Nile Mission Press, Cairo.





لم آلام الحرب وأوجاع المـالم المتضر عن نور
 اجتماءية وسياسية جديدة فالنظاريات التي كارن بستهجها الناس قبلاَ أصبحتحقائق عملية،لأُت
 الاناس بآمالم في عمبة الامب وفي الشيؤونـ
 يهيئون وسائل الاحياء والتجديد ويعلون النغس بتشيد صرح الصالم لعلى أساس متين نم أمامنـا مـا مــلا النفس بطيب الاماني






## المباهىء وحياتنا

(لاهد قواد هنة الطلبة الميحية في انكاترا)
مذاهب النـاس في فلسقة الليـاة متشمبة الفروع متراميـة الاطر افـ فلكل امرئ بـيـادئ
 يركز عليه آراءه وبو ارد يستمد نهـا أفـكاره واللى
 الاغراضوتناقض في الاحكام
وعلى هذا النحو يقول قائل منا ان الانسانية في
 في الوقت نسهه مستبشرة بآمال عظمى . وربـا تكورست مصاعب الانسانية في الآونة الحاضر: المصيبة ةد أنهدت بصيص الامل البرات ورالـكن هـاكُ قوماَ يمدون بالالوف والروبات قدكشفت

النيجة المنتظرة بيد انه ينبني ان يكون للعالم أساس أددي روحي يرتـكز عليه فاذا وفق اليه أمكن تحقيق


والا فالعالم زالق الى اختالال وفو وعلى المسيحيين في مثل هذه الآونة الـن يديروا أبصارم
 على همنى وقيدة الحياة البشرية وينير المبادئ التي يكب ان تيخلل حياة المتمع الانساني والاسـاس
 يكملهم على اغفال ذلك وهو انالالاخو ال الاجتماءية التي كانت في فلسطين في عصر المسيح تختلف عن
 انه من المبث ان يسْعوا للاسترشاد والاستعانة

 في شؤونا الاقتصادية والسياسية كبث وسخأفة
 وألروح الليّيحية وليسز، كّجرد كتاب من كتب القانون والتشريع الـاوية لامكام ريفصلة وشرائع
 واخرى بسيعاة لو أحالناها ما مل القبول وطبيتناها


من هذه المبادي" تبدو بارزة لالعيان : فاوها نِى ان تعالكم المسيح الاساسية عن
 أُمرها ابان الحرب ولم تقو على الثبات فكثير من الآ راء الهيقة التي كانت سائدة في الحياة العموهية قد اندثرت وأمست سفينـة الانسانيـة تتقاذفرا

الامواج فى بكر عجاج ولا دليل والخطر الني يْهدد العالم ليس فقطفي احمّال تفكا الر بط التي صانت الهيئة حتى اليوم بلهناك قوات جديدة للشر تألبت عليـه من الخارج في في صاك عصبة الامم بیض المبار ات المخجلة المنطورة

 على انقاضها بكاول المنف وار اقة المماء فلماذا هذا هـا
 الحق اللقوة او نجنح الى مبدأ الثعاون والثقة المثادلة


القوة المادية هي الـــع الاعلى وأول ما ينساءل عنـه كل راغب في في اسعاد الهيئة المشرية في مثل هذه الظروف العصيبية هو
 , والسياسية لمشا كل اليوم لاتنيل المشتى بل تلهي فقط أف:كر الناس عن الانيجيجة المخبأة ولا خلاص الليثــة الا اذا امتزجت المشاريـع الاقتصاديادية والسياسية بالمادىء الزوحية لاز الترقيع والمناورات الاتي الالياسية الخلابة ما مي الا عاولة لالتملص مرحـ

ما نشاهده فيالمالم من قلت واضطر اب


 بالعالم خطو اتوات واسعة في سجيل التقدم وزادتر ادتروته

 الانتقاض علها والمّالص مهنا ـ فيف كل العصور كا
 ارسطاطاليس كالات ذوات اتفس, ولکن لم تـلغ قط درجة انكار حقوق الشـخصية البشر ية ما بلِيته في هذا الجيل ولذا قالمت الاعتصابات الصناعية في كل بلد وهاج المالل •طالمين بكقوقهم المثر وعة الم الم
 آلات هماء لقضاء المبانات تؤخــذ عــد الماجة

 المستوى الفكري فالمال جادون في الـعالبة بانقاص ساعات العمل وزيادة الاجور والاشتر الك في ادارة رؤوس الاموال وتحسين أحواله الميششية وضمان مستقبلهم ومستقبل ذريّهمب وبنـاء البيوت الصمحية لم وغير ذالك من الحقوق الـهضورية وهذه الضوضاء من جانب العالل دنيل على إن
 الشخصية الانسانبة فاذا فازوا بلز حق مشروع





 غورذجًا يسهو به عن غناذج المالم الاخرى الما



 الادية فقلما كانت سلبية لانه ملمينه النـاس عن

 بل لتكون زبدتهاوبلبا

 الانساس وقد عني المسيح قبل كل شيء بالجامية الانسانية التي تربط الجنس البشري كيلميلة واحدة أبوم: آدم والام حواء وتيلـيل كلم الحو اجز الماليـيـة كلجنس واللغة والثروة واللمل وابلاه فهل مثل هذه المادئ خيالية جُردة عن كل
 ليؤلنا ان تظل هذه المبادئ جهوولة في الميئة الحديثة


وهـذه اللفوارت قد اوسـت شةة الخلف وولدت دواي النفور والتحاسد والبفضال ـ وعندنا ان الدواء الناجع لذذا الداء هو ايجاد هيئة روحية تتغلب لِلى كل الحو اجز التي نصبتها يد الانسان. هيئة السيح


 الحياة التي عاثها اللسيح ذاكُ الني وُجد في الميئة كانسان كال واشترك بع بني البشر
هذهك كلتا الآن ويضيق بنا لالقام عن الانافة في مساوئ الميئـة التي لا تسـتقيم الا بتطبيق

 والقلوب الكييرة والضهارُ الهـافية :

## حرارة الجسل

وعدنا فيالهدداللافي ان نأني بين حين وآخر ببغض تفـفطية تُوريرآلاذهان القر اء لازالشؤون الصحية في يصر خامة والثرق عاهبة تكاد تكون مهملة وغالبية الالهانين بههون مبادئ القوانيهن


 النابي الى أضمن الونسائل لحفظساملامة الجسدالني
 والا ظلت اللاور ات والاعتعابات شوكّ في جنب
 يثبت لدينا ان القاهة هييـة الماسها المكاسب المادية واستثمار الابوال وجمل حقوت الانسان دونا دونا فيا في اللستوى مدعاة للفوضى والخلل الاجتالمي • نم انها من المعب جدآ تطبيق التعالم اللسيهية عن حقوت
 الاني يتو قف عليه توام الاجمّاع وسلامته بـت
 اللناكلى المعدة في شؤوننا الصناعية ومن هساوئ الميئة الـناعنية الحديثة اغفاهالما


 ذقط بأساليب الاستثار وزيادة اللدخل فكأن عمل الاثنين بكرد عن روح خدبة المجوع ونت الميئة البشرية ولكنن اذا طبقنا النظرياتاللسيدية فيالـالمالم
 أها يؤوون خدمة شريفة للير الجتمع الانساني لنئقل الآن الى هدار آخر وهو وسألّة كميز
طبةة عن اخرى من بني البثر عما يناتض هذه




لكز عديم النفع في الطقس الابارد و الاماكن.الباردة ولاض:طر ان يقضي فصل الشتاء في هوت وسبات

ان الطيور وسارُ الحيو انات التي ترضع فيبد• حياتها لبان الثدي ها خاصة الانسان هذه فلا تتغير در جة حر ارةأجسادها بتقلبات الطقس ولااختل(فـ الالماكن وهي دائعًا اكثر حر ارة من المواء الميط warm-blooded
والمُلوقات ذات الدم البـارد تشمعر بالبمرود . كعجرد لمس:ا إِافا - وتحن من ذوات الدم الحار لان أجسادها لا تقوى على الاحتفاظ بالحر ارة متى

كان المواه حو للا باردا
ومع الن هذهالقوة من خو اص الالنسانلكنها تقشل أحياناً لاز كل شيء يزيد عن حده ينلقـ الى ضده فالانسان قد يجمد من شدة البرد ويوت اذ اذ

 الانسان ان يميش في أقرص البلدان بردَّوعتفظ
 تّبد الحرارة من جسهده وان لاليُسرف مهها ما يُسترد . وهالُ حقيقتان في هذا الصدد :
 طفيف كلى بدار السنة اما اذاز ادتأَر زمصت بدر جة محسوسة يكون الإحسبد مهتا لا (r)

أعطانا إيله الله ود يعة كينة ومبا> اللام خير شاهد على ذلك جئنا في الهددالا|ضي بنبذة وجيزة شرحنا فيها أضرار الكحول بالققب وتأثيره على الدورة الدموة وكان بودنا ان نتابع الاستحقر اء والبحث في مضـار

 سبيل آخر
من القو اعد الطبية الثابتة السْ در جة حر ارة

 أفريقيـا أو هتجولاَ في أُصقاع القطب الثمالي . في مدينة غاصة بالسكان والمعامل والالبخرة أو في فضاء طلق .على فر اش النوم أوفي عراء الحقول لازدر جة حر ارة اللـسد لا تتغير بتفاوت الاماكن والاصقاع فتى وصلت درجة الحرارة . . ا الالنسان هصاب عحمي خفيغة واذا وصلت اللى rer
 ثم اللن \& • ا " يزدادقلقهم وتخو فهم عليهلان الانساز يلفظ أُنفاسه الاخـيرة اذا زادت درجهَ حر ارته

وانه لمن الحسن لانسان.ان يكون
قوة الاحتفاظ.كحر ارةالممبغض النظر عننل المو الـل



قالجســد يولد حر ارنه من تلقاء تغسه وكذا
 ولكن في مثل هــذا الاحو الل قد تشرد الحرارة
 الانسان بالببد وهاكُ كِلاث قو اعدللاوقاية بنصدمة مثل هـه

$$
\begin{align*}
& \text { لا تطـــلـ الجـلمس في غرنة تشهر فها }  \tag{1}\\
& \text { بالزطوبة لان هذا يؤذي الجسد } \tag{r}
\end{align*}
$$

لا "تدخل بعد الرياضة البدنية مباشرة في
 اذا المكن اتُ تستحم بالأها البارد على غبل وتنير ثيابك


 فالانسان بِششر بالدناء ليس بوقياية جسده منبرودة الطقس بل باحتفاظه بلحر ارة إلداخلية ومن الثياب
 فاللا(بس الصونية اقوى فيفنلها من المالابس القطنية ولمذا السبن زتدي الصوف شتات والقطن صيفا فاذا|أصيب الانسان ميـــالَ بِرد في صـدره
 الورق (او جريدة) لان الورق موصّل غـير صالى
 وهرو! بالع المواء
 والاصابع أما الجهاز الدانلي فيّق بلا تِيهير
 الابواب والنوافذفةلا تلبث ان تَشْر بتزايدالحر اره فيها التي تولو من الاجساد البشرية ولناك يستدنئ الالنسان في فصل الثشتاء بتوفير الحر اره هي جيسده وحبسّا عن الخروج بواسطة الملابس الثقيلة






 وبهد الاحيان تترا كا الو قود (اللنذاء)فيالجسد وتصنغ قوة الامـتهلالك فتتحول الى شحم وقد
 الشهوم من الجسد هي المثابرة على الرايضـة البدنية و"رين الیضالات "رينً مستمراً ولكن قد نــتهلك كيات وافرة من الغذاء
 مي وذلك لان الزددالثي تقر ز المرق كَالاتلالتبريد

 وتحول دون ارتعاعها

## الرسائل الوحيت في

الارشادات المسيحيت
عزيزي إميل
ابثك أشو اقي واقبلك قبلات هارة مقدسة
وبعد جلست هذا الصبالح لالتحر رِ اليك وقلي مفعم
 الور رقة بيض ماسمعته من الككالتات الروحية الالّأورة في الاحتفال العيّم الني أقاقته بالامس جممية اتحاد الشهبان المسيحية هنا وقد طع على تلي طبماَ جيداً ولا هاجة ان اطيل الشُرح والاسهاب عن بوقع الاحتغال الصتي الجميل او وصف المكان الفسيح الني ضاق على اللمبور من نخبة الثبان
 اللفوهين ولا سيِا ذلك الرسل الثاب التق المدعو




 أخبار هذا الاجمكاع الكير . واليك ما التقطته من الفتات المتساقط فاقر أوتأمل : ليس هناك ثيُ حسن تشثهيهيه أروا>ا أكثر عما مِهه الهّ لنا في بهيون

وهــذا كها يؤدي بنا الى حقيقة اخرى وهي
 ليقوى على احتال الحر ارة والبرودة فان الجسدعكين صوغه وصقله بابتاع القواعد الآتية

ولا اللنرف التي تولد فيها الحر ارة بطرق معـطنعة لان البســد اذا "درب على الحر" يصمب عليـهـه احمال البرد
لا تاتقل تقسك باللابس ولا يهد قوراك
 بتى كت بصحة جيدة لا تهمل الاستحام
 الاوعية الدموية افنل بن هذه الوسيلة احفظ جس_دك نظيغًا بالاستحام جيداً

باللأ المار كل السبوع على الاقل
وكل من يرائي قواءد الاستمتحام والا كل
 تخخلوق ودي الصحة الميدة ولا تّقوى عليه تقلبات الطقس وتناوت الا.انكنة
 فانا لا نؤ من بالقفخاء والقدر ومن الايور الحيوية في المياة ان يصون الانسان وديمة جســده بـك المل
 الوسائل فيستى السلاهة جسده من الادواءوالوالعلل
 الا بعد ري البذار

شيء حسن اذالمُثق به

اذا ر.كت العالم كله وخسرت نفساك فقـد
 نغسك فقد ربحت كل شى


 لابدللزرع من حصًاد ولا نجصد الا ماز
 الك طبيعة ليسوع ؛
المسيح لا يستططيع ان يذهب بنفسهه فهو يود ان نحمله فيالها من مأهورية ميدية :
اللشارة بالانجيل من الاءمال الذيرية ولـكن
بجب انتنسب الى الله

 نوزع بسخاء ماأعطانا الله ر.ما لا أخخذك الله من وطناك المى بالاد أُجنبية ولکنه قد يضع كل العالم في قلبك استعمل ماثندك من همر فة الا يان وسيعطيك

الشاكا
الزجل غير المب لذاته بـسر و.تُتع اكثر بالثيمُ

مادامت كَّة الله مرشدنا وروح الله دليلنا فنحن فيآمان واطمئنان وسارئنفيالطريق المستقيم
 الـكمةٌ الجيد المغني
من يريد الـــير في طريق الكناب اللقــدس
 ليس كل شئ في انبيل المبيح ومبـادئ الديانة المسيةية
 ذاهه . فن أراد ان يكون سميدآ وجب عليـه ان ان

بللسيحوبدم كفارته

بنض الیظر عن عظم خطاياك وتلوثلك بالآثا من المال ان نثت بالر بِ يسوع بايكان الخلماص

بدون ان تحصل على التوبة
في الـالم كثيرون ـيكاجون الى الى طهام الـكمة
الالنش لـكل فؤ اد
الميح لبس اكيل الشوكك حنى نابس نـن اكيل اللياة في الجِد
اذاكت قد حصلت على المالاص او رنع علم
 فهذا من فخل الهة و كـهـ



الخطية لاتقدر بالنظر الى فاعلا ولكن بالظظر
 الذام عظظم ولكن ليس بالنظر الى ما يأجذه مـا ذقط بل باللظر الى مايمطيه لنا لنا
 الالعاء هو احدى المزايا الالمية اذا ككا نحب كتاب الهّ قتكون غالتينا المظمى السيو وراء نشره أعذب الاقوال وأطرّها مي التي كتبت في أطلم الاوقات
لاتطلبر الات أ أ كثر بدون اذن قدر البركات التي سبق ان منحمجا لك النه
(الهـدوءء هو احد الحن الفنون الجمية التي يجب
ان نتعلها
دع حيـاتك تنوح راكُمتا الطبييمية وتمطر الـكان ع حياة الميتح

عل مبادئ الانيلي

كل وعد وءده النه هادق وتوي وأمين كن وعه
القةديس هو عالة التسيم اللكي لُّهُ والطبارة
الككالـلا الادية
الكمبة مي الثبجكَ التي بها نصطاد الارواح
 الاوح المِيـجية المقيقية

الني يستطيع ان يشركُ فيه الآخرين



بِدر تقغدر لك لما

يجب ان يكونفي قلوبنا نفس الحمبة التيكانت
في قلب يسوع عندهابكى على أورشيا
الديانةالمسيحية والمعة ويجب ان "تدند في جيع
المسصكونة ولجمع الناس بغض النظر عن ألوا النمبم
وعاداتهموقبألمr

الحرية والانور الو وحية يُسيران بماً جنبًا الى
جنـ ويدآيد
 شمار الاب نحو كل من ير يد الشفاء هو وا انا
أريده


لو حرصنا على أوقاتناو نظمهناها يكا يكون لنا وقت
لاروحيات
اهنظابنا بخالاص النفوس لايجب ان يكون





 لكي نال الشهاء واذاكاكا اصحاء الابدان فعلينا أن نصي من أُجل المرضى
نعرف اكثث من اي شيك' آخر على وجـه الإسيطة - ليس لفرط ذكائنا - والین لاز الهـ قدرأى من المناسبـ أن يكني هـذه الامور عن الخاكماء ويظهر ها الى الاطفال **
عزيزي . هذا هو قليـل من كثير من ألو ان
 ذلأك الاحتهال البارك ولا شاك في انتك آسغ الاسغ لمرضك المني هال دوز حضوركُ في ذلك
 ولسركي أز أقول انه رفع من أُجلاك صـلاة مارة خاصة في ختام الا>تفالل بعـג ان وقفت وتلوت

 وعشيئته تهالى سأقدم الطر فك غداً باول قطار لمشاهدتك والاطمئكان عليك وآمل بغضـل الصلوات الحارة ورأفة المولى الJكريم ان أر الك قويتّ جسَدياً وروحياً : الىالملتقى
صلـيقان في الرب فرج مرقص المنفاو لِي

اذا ك:ا روحيين فلגنا الغل.
أنجّح دواء عند هبوب المو اصفـ والضيةات
هو الصالة لطالـ الغلبة
بيج ان نحمل اثقال تجار بنا ومسئوليانتا ولا

 ايضاً الى الله

"نغهر محبة الله فينا
اسعَّ في التعرف بالزوح |اهٌّس واعتهد عليه
فيكون للك خير دهوان
اذأأردت ان تنحتح في اللياة المسيتية فآكخ
共
مادمت تسمر بعمل الحت فأهل ما يسركد ال.لهص لا يقر أون التور اة ولكهنم يقرأون حياتنا اليو مية
بدون ان نسیى في اكتساب احـتر ام وثقة
الآخ خرن لا زستططي ان انكتســ النفوس اذا فشلنا في ^بدأ الام فيدِـس ان لا تخور عزأئنا بل علينا ان نتذ كر ان اللهُ الني وتف يجانـ الآ خرين سيقف بیانبنا



الذهاب الى الساء لـقابلة ذلك الحيـئ ـِجمل بنا أن نثر الازهار في حياة أصـدقائنا
والند|هة وذرفت اللدموع
 فيد داخل الالنساست وتحرق دبه مبيجه كم لم مافيه





 لميخلق الانسان وفيه هذا السـرطان اللميف


 هو اجس الشيطاز فتمهلأه بالمظهة والانانية فينظر
 هن الفضائل والــكِ خرب بجرته الوداءة ولين
 يزدان الابالنفور ,لا يّيل الالالهصيان ولايكبالا الظهور وار تفاعالهوتوتو الانتصار على الجيميماءدا

 ( ان دققت الاهت في هاون بين السميذ بكد لا لا
 لااغالي اذا قات ان المضب رأس كلم خطية


## الانسان الغضوب

 هلاك
 المقار وأخذنهم في غضون شابابم ونضارة ديالهم مي علة النضب






 هنيهة جيده هي طاللا المدمريتمي $\leftrightharpoons$ الثور المنبوح ويتنغس الصعداء بشدة ولتسمع له زئير على بهد واون فتشت البضغوب بینظار مكرسكوبي أو
 حياته هي الاحتقان الدموي في ممركز المخ ودورة


 الالتبد بالادوية والمةاقير سانلاً عن مركز الزاحــة
 .

غض:ه إصورة وحشية نغاف الابن ولم يمد وسياة لالرب بن المامه الا القفز منونوقالسطحع لـ الارض وك سممناءن ضارب أخيه وأيه وجاره
بسكين وآخر بلطة وآخر بفأس وآخر بميار ناري وآخر مات قتيلاً منتحراً وآخر شرب من دم


 اللغنب سوسة الدين وآةت الانسانية عحط


 ويفتح باب الاستبداد والغطرسة والظلما الفادح فتـم الكر اهة وتّزداد الخعومة ويّتُوج القضاء و ويضهف نوذ الر ناسة وتقلب قواعد الشججاءة فهلا إيا اللنضوب ترأف بكالك اتك النقهة والجزاء لشالاتكن ليناً نتصر ولا يابِساً نتكسر اعتدل في حياتك وعيشتاك يهدأ نوماك وتقل اتابابك وازرع السلام والوداعة م الجميع فتكون سميــدَ في الدنيا والآخرة والـــالام على من Cانتع
الثماس ح:ا حنا القسيس واعظ اقباط بهجّور

الهالك وقريب المى وعديل الحمد وزميـل عدم الـــيــي وشقيق المناد والمظهة والمداوة والـكذب وبيض النور
يطلب الله في يكبتـه ان يكون له كل القلب وكل الذفس وكل الفــكر, وهذه الوصية الإولى
 اللاللب غغد ما بِى نفسه كتلة رذيلة وكل ما فيه تنليه نيران حب الانتقام وقلبه ونغسه ونـكره
 ماذا يعمل ولسانت كهبرد الحداد مستي من الـموم و كذنب العقرب يلدغ كل كل من يقـابـله في طريق
 أمورهء

وهل هثل الانضوب يعرف كـيف يصلي

 سيئ الخلق رديء الطبع فظ فد عر"ته الحـكم بقوله (الرجل الغضوب يميج الخصومـة وبطيُ
 شاهدت غضوبًا قبض بيده على كتلة خشب

 هرِب منه علي سطحِ اللنزل نصمهد خلفه شاهر آعيه
الشرق والغرب


البلاد وع انه كن يعقت دينهـم ويخشى بأس-هم
 يكى على تحصيل اللوم المدر سية في كيتّهم وينغر من مخالطههم ويهرب من ماشآهم وعشر تهم
 في وصف عمر اللاك يوحنـا أحـد ملولك انـكاترا والمظالم التيكانت سائدة فيأيامه وقيام زعماءالو طنيين ضده وصدور القانون الهام باباحة الحرية ورنع شنار العدالة وكن هـذا الـجث التـاريخي مدعاة لا يقاظ جنوة النار الـكمنة في نفس سندويا ولكَن لم التح عليه دلائل التأثير والميرة بل قالل في نفسـه ها هما ما 'تفتقر أليهبال(دي فال أمتي أعرق في التالتاريخ والمد



 الاصلاطات الحديثة وسنرى مآّبطنه لنا الايام"



الوطني السـجيت

طالب بحتهد

في صـبالح يوم طاب هو اؤه واعتل نسـيمه
 حسن الهندام اسمر اللون هرتديًاً بذلة بيمناءوعلى هـامته قبهة غريبة الشثكل فوق تلال وآكام كور الما وسط خرير المياه وحفيف الاشجار وبهد ان قطع مرحلة طوية اقترب الى مدينة يرى الناظر في أحد
 ولى" الفتى السائح وجهه شطر هذا البناء وكان اسمه (پسندوياه) هن البرة عريقة في المجد وقد أُجاد أبو اه في تربيته وارضاءه لبان المهارف وكان الهنى استوعب مسائل با(ده الو طنية وعقد الخناصر على
 واسعادها ولانه آل على نتسـه أن يتثقف أحسن تُقيف وياُخذ بقسط و افرمن العاو موالمعارف لميرَ مناماً من التتحاقه بكاية المر سلمين المسيحيين في تالك

## الثرق والثرب

اغلب الاعضاء ثيابًا بيضاء ووض بهضهم وشاةًا السود الاون فوق لبالمهم وهؤلاء :و كانو الاسر ار


 س:ة تناؤل واقدام اذ اذعن الامبراطور لــكثير من
 لنوي الكفاءة الشخصبة والمقدرة المملية بعد ان كانت تثرى بالالل وتحـنتالالاحوال الالية وشُرع في تدريب بهض وحدات الجيش على الان الزيمة الزربية وازدادت الكيات المنجهة من الحبوب وعاد نظظام التامل بالنهب"


 هذه الليلة ولا شك ان ان اموات الانوضاء ستّبغ عناز السطاءه

فصرخ سـندويً (ههام قادبون هـينالa

وفي طر فة عين ازيم ستار الفرب الني كانوا


 ويتبادلون الصرخات واللمنات فنشبشتمبركة ها هالثة



 زملائه الا بعد ردح بن الز نمن نقال له وأود أن تشْر عما قريب بانكا في داراركُ ولست غريبا فيا فيا بينتاه وتزك وضضى لـال سبيله


وقد ازدادت انفته واحتقاره ه عند حضور درس الـكتاب اللقدس فيالصباح التالي ولكن، الماب نفساَ من درس الجغر افيا الانى عبّ ذلك مرت سنتان متواليتـان والشاب .كـب على
 في امالاح وطنه ولكنه أوصد باب قلبه المالم ذاكي الني مات ليجهل النانس قادة وأبناء في مـلكوت الّة وطني غيور
كا يرى الناظر فيمدينة سيول عامهـة كوريا جاهمير الالتظاهرين يسيرون في اويقات النسق تنير سبيلهمهصابيحقرمزية زر قاء وبين كلمجاءة واء واخرى تبصر الهينَ افر اداً عُولين على الاعثات وهناك في احد القصور انمقد اجتما مؤلف

 -ـصنوعة من الورق ومغبوسة في الزيت وقد الر ارتدى

هذه . ورلـن ترى هاذا يكون هنالك بعد الموتــ؛
 ولكنه لم ينر لنا سبيل الابذية وما بعد الموت . بوذا ء ان السمى آماله نوم عميت لا تزعيجه الاتلام
 خيالي هثل هذا. الاساطير الو هية ؟ كابا حـاتة
 المسيح. المسيح ؟ لقد بغضته وسخرت باتبـاءه واحتقرت اسمه !
وبهد ذلك خطرت بكخيلته الـكاهات التي طالU سمعها في الـكية المسيتحية هثل : " ليس اسم آخر "،


 " فترآف عليه لسوع " - " افرحوا و"rالهوا النا هو كزن سندويا .كجبلا بالاغلال والسـلاسل في.

 (اللم انقذ با(دي وخلص نفسي" ؛ فسمع الله من
 هن ينابيع غفر انه وبر كته

| عكى زسـذهة من الانجيل وقد عبل علمها فعلا بعد

ختهت بأسر ار بهين من الو طنيين فسيقو ا هكبلين
بالمديد واودءوا السـجون القذرة
. فاز خصوم حزنبالاصالِ وحك كلى سندويا
ورفاقه بالسّـجن المؤبد
سحجين هتألم
هرت الاعوام والايام وتناسى القوم حزبـ الاصصالحو لم يدروا ان كان الزعميم حيا يرزت او هو في عداد الاموات ولكن الو اقح انه فلّ على قيد الحياة محفو فًا بِناية المولى القدير لاداء مهام عضمي

في مقتبل

 النور ووسائل الزهوية يـسـامون صنوف العذاب ويصارعون وخزات الموع هكباين في بكان واحد
 كثير منهم احياء

 ينس الآ بالشيتخ ابنه الطموح حلمينسآمالهالكبار وكز الاتصال بالمبرهين السيياسيين من الامور الصعمبة التي لا تخالو من المخاطر ولـكن الآ ب الـلانون توصل الي نهريب جريدة الى ابنه في سـج:4 قرأ سندوياعلى صفدالها خبر بوتة فقال في تقسهه يؤخا من هذا الغبر ان الاوامر صدرت اللى البلادن


سر اح سندويا ورفاقه لالتصرين على يده وصارو. قادة الڭنـسة ! المسيحية في كوريا ـ وقد قامت الآن اضغظهادات مرة ضد المسيحيِن ولکن نور الحت


شُـهـ
(لرسل فاضل في بلاد الاسكيمو)
جاء في مذك, تا الهر جون فر i على ضفاف هrر المكنزي انه ل1 اقترب نكو هضربـ

 هن الا متعة والسلم التي كن يكملهبا الرحالة المتشنف

 كالهـا شيء من التمديل في الصبغة المارجية بفضل احتك كهم بالمسافرين والتتحار والمرس الين البي جزر
 وأول ما السترعى 'أصاري في زيازتي الاولى


 الاسماك وحيتان البحر لا فرقت ءنده ان كانت نيئة
 اللزوت فائحة من أُجسادو وُبا بهم على السو اء ولم

 الكتناب في يده ولا يقلب صفنحاته ؤأعطاه لاحد
 ان يقر أ فيه وأَقام زميلا آخر ملم اقبة حضور السـجان
 الـكتاب غيرة وماسأًأربح النفوس فأخذ ت نفسه "لهـب لمداية المجرمين والصالا:لاجلهم بكل ورع


 آخر تجاسر سندو ياكلى مناتحيّ السمجان فيأمر نفسه وخا(ص4 وهع قسـاوة قلبه وصال(بة وأهة اهتدى بطريةة بیجزية واصبتح مثل سـجان فيلبي غيورا على هص, علحة الالسان اللني كن سبِّا في اهتدائه الى المسيت فنقل سندو يا الى مكن أحسن من الثّي فيه وسمح لف بمعد اجتاعات نبشير ية للمسـجو نين وكز يطالت قبل الآن على هذا السـيجن اسم هقاعة البركاته على سبيل السخرية ولكن قد ثـحقت الآل هذا الاسم وأمسى اسماً على مسمى حقيقي صـار سندويا مثل يوسف الصدليت قدمَا ووجد بزكَّ في عيني الرب حتى في الستحن وتملكت كمَ الله من نغسه حتى اصبح يؤثرَ ربح النفوس الضالة على كل ثو وات الصين واليابان طرأت على البلاد من ذلك المهد تميير ات سنياسية و"تحلبات شتى وبعد مدة هن الزمن اطلتي

## $4 \cdot 9$

من أحد جير انه الاغنياء واحدة في موسم الصيد او



 في المساء وتوود في الصبأح التالي حتى تّتم الدورة
 الامر اض الزهرية والقر وي بِّهم ولم يكن للزوالج
 يكل"بياية السهولة

 وكانت اليلياة عندا م من أبخس الـلـلع فيهمل الالرد دههم سكينًا او أ كثر للدفاع والمهجوم وكن

 شجار وتطاحن يوديان بميلات رمتها
 ينطوي على النع والتحريم فينده أو أوتات مبينة يكرم فيها العمل وتناول الطامام ولايكوز أيضآ صيد دب
 على جليد البحر ومن الميوانات الصالحة للألمكل
 أكاكا للزوجات وبهغا م:وع على الجـدات أو الارامل وهكذا

البلالة بالمس والشُحم بكزمة من قصاصـة المشب


 الهوام والخشر اتوكان القوم موللين بتدخين التنغ


 بالنيكوتين
وقد كان وصول سفن الصيد الاثريكية الـهم
 نتعلهوا طريقـة صنعها وأحاقت بصحتحم ويسرأ بالاء وبلأ وسببت القتل وكثير من الوفيات
 في الجليد .ركبة من غرة وا واحدة لميلة او ثتنين او

 وقلما كاو ايغقهون آراء التخصيص بان هـذا (لي ) وذالُ (لك)
 في ضيق من قالة النساء لبسبـ طر حهم لـكثير من الاطفال الاناث وكان من عادتــم ان بهمهو ا أم أطفال البنات غير الـتّوجات وفلا كالوا ايبقون على
 , رلك:ه كا من المتطاع لن لا زوج له انـ ـقترض


 ويزورونهم زيار ات قصـيرة وسهعهم اللؤن الوطنيـة وظل الحال لعل هذا المنو ال بضع سنوات ونات واخيراً

 الز من ولنَاكت تلاك اللدرسة بزارارآعاما أصبهت
 الاهالين
ولم يتمد أحد بنهم الا في سنة 19 ا9 وهي اول مرة بدت فيها من القوم روح البحث وحب الاستطالاع على التعاليم الجميدة وقد أبر يت تلألـو



 ظاهرياً ل للياتم الاتيقة كل هذه أبر البرت لنا دليلا




 الال大هن ذةط ,لسنا ندي بان أولك القوم قدوصوا الهمم

وبيتقدالقو مان جهوعاً من الالرواح سارحة في
الارض والبحر والهواء وأغلهِ سيئز النو ايا شديدة البطش ومي بجلبة الآلام والويلات والاو وجاع على اللياة البشر ية ولا يككن يلـلا الافية والطالطمأنينة الا بال قِ التعاويذ والتكفير والاسترضاء و قطط عالجلا في في أحو ال لارض لrهيةّة سبيل المرب للاروح اللاين
 في عرْهم بةوى عجيبة اذ كان في وسمهم ان انسروا ليلا" الى أماكن وَــية حتى الى الةــمر ويرغّبوا الليوانات في اللوت ويكتشفوا الانشـياء الضائهـة وييرئوا الاوصاب لا بل ويقيموا اللوتى ويرج الم هذه القوى الى تحالفهم عِ أرواح العالمغير المظظر , ارواح الصقيع او الجليد وأرواح الظلمـة وأرواح

 وليس لتخفيف الآلام وكن المليل يتكبد النفةات الباهظة سواء فشـــلـ الدُبال في عـلاجه أو أو أصاب


 ولكنه يري يفيكل مال الى الروابط الشهواية يلين الناس ويْمُلْ في اقاصيص عن الحيوانات والطيور
 من وسائل التفأم علامات تسريفـيـة لالملالة على ملكية الآلاتوالادوات
. وقد تعين هنهم الخلدمات والقاء الو عظط ولاوشاد في غياب الكاهن



 وقصارى الـكام ان زيارة الإسيأح والمسـافرين لقبائل الاسكيمو الآ كسـن تّترك في غنوسهم اثرا
 الاقاصيش والرو ايات التي كانت تووىعنوحشينهم و انحطاطهم في الجيل اللاني . وهنالك شو اهد عدة غير هذه وهي اصدق انباء عما طرأ من التغيير على أولئك النام
وهذا الانقالاب يرجع الى امور كثيرة بهنـا

 الاقل على الاعتعطام بالنظافة وكار المار ربال الولويس

 والم:ث بالاتن ولكن العامل الاوقوى فيّهذا التغيير هو التعالم اللسيحية سواءوكانب بماثـرة من اللمساين

 لبشرى الملاص

 فالقد أصبجوا يلقوزن أهية كبرى على عفاف غير


 أو الخيا القطنية و وم ;الادب واللياقة والنظافة ما يابهر عيـيني كل ناظر الـمثم عرضآ وشاع بينهم الستعال الصابون والاوعية
 شاهـ على تقدم في سائر أحو الهم ثم ان تزايد عدد الاولاد في عحلاتهم شاهد ليس فقط على تنكبهم عن عادة وأد الباتات بل على قلة الوفيات بين الاطغال ونحسن الاحو الال الصحية فيتر بيتهم والاعتناء بمهم


 مقام طالل البريد الكليو الالاقبال بتزايدعلى الادورات




 في التسبيح والصــلوات وقر اءة الككتاب المقـدس


الحرب لانهم أعلى هية واكثث هطمعاً في ابجاد الهالم الا التدير وحسن السياسه والتظظام فالـن


 مرف المثاكل بالمكة وحسن السياسة لانالكهنة
 أحزاب عتلفه وآر راء متضادة وربع الخلافاليهم (علم الفراسة)
الحياء زين في الصغر وشين في الـكبر
( من كتاب الآداب للثيلسوف ارسطور )
ليس اللياء فضياةفي النفسلانه عاطفة اكثر منه عادة بلهوضرب منضروب الخوف فالو
 عاطفة غريزية وليست كادة مكتسبة
وليست هذه الاطفة شامالة كلز اطوار الحياة
بل قامرة ذقط على دور الشــباب وْوجسن للشـبان ان تتوفر يههم هذه الماطفة لاز تصر فاتهم مسوقة

## علهاء اللاهوت

تقرب فر اسهاللاههوني من فر اسةقائد الميدان لان كيهما تائدان لا لا لستني أحدها من عقل صيح وسياسة دقيقة ومن الققر ر ان رؤوس الـكهنة من اكبر الأؤس وأرقاها . لان الككانانة تقتضي أهمال الفكرة واجهاد المقل في موضوع واحـد
 انا| "نصرف تواه المذلك على مانتّ:ضيه وظيفته وعليه فاللاهوتيون ورجال الدين يشـتـر كون ي يعلو البجهة وعرضها وينلب ان تكون أذنانهم ضيقة ومن الاهور المألوفة عند المامة ان القسيس أو الاسقض يجب ان يكون من أهل الميبة والوقار
 ويزيدم التخْ وتر وتقيـة المو اطف الشريفة هيبة ووقارآ
والكاكنة أو مهنة القسوسية من المن الصببة التي لا يستطيهها الا أصحاب المقور القوة وألهن الاقدام والتدير . ورؤوسهم تشبه رؤوس قو اد

الى حكو وته لاعطاء التعلمِات في هذا الشأن فكن جوابها اليه ان يفمل مايكسن في عينيه ولكا لما لم ـِرت هذا الجواب في عيني القائد البطل وأبرق الى جلالة اللاك شخصياً فكان جوابه اليه ان يسترشد المد



 سليم المدينة بلا حرب ولا قتال ولم تطلق علِّها نبلة واحدة فصلو الاجل سلامة اوشيم !

## الساعت

الساعاتالتيالستممالبا الناسيميالساغات الانيّية
وأول مناخترعها اليونان ومياشبه بالساكاهاتالما ملية

 واخذها العرب ايضاً عن اليونانوتفنتوا فيصناعتها
 في اواخر القرن الثامن ب بم ساءة مائية ذات ثـثل
 اول ساءة غير مائيـة استنبطها درجل المناني يدئى
 فالا يعلم يقينا اول مصطنع لـا ولا زمن اختراعها
 اللسلك فيصده الخجل عن اتيان ما يشين

 منغذ اللى عواطفه و ونكبره عن ان يأتي أمرآ آيستي منه وهو رجل مستكمل الصفات الرجولية

الكالمل لان هذهالالطاطة الكممنة تور من جر الاءالاتأر بمعل مشين والرجل لا يأتي ما يشين ورب قائل يقول ان هناك أكا أمالاَ يُجــلة في


 الالكا
ورب قائل يа ولي ايضًا هب ان انساناَ جبل على المياء حتى صاز غريزة في نفسه فاقول ان هذا
 رجولته

## صلوا لاجل سلامت اورشلم

 اللني نائبججلالة اللاك بالقطر اللمري انه الـا التزب الى أسو ار اور شلم عند هطاردته الجيوش الالانلأية والتركية صمَّم انلايعس اللدينة المقدسة بسوء فارو

مـا يدل على "قدم الكنيسة السرياينية القد كهة
 في سنة 19 كان هدد هدارس الاحد نحو 7

:
بلغ عدد النّن اعتمدوا من البالفينفي كنيسة

 لا يتمد أُحد الا اذا تعلم القر اءة اولاً ولا وحصل على نسخة لزفسه4 من الانجيل

بين القو اد الصينيين المّن اعتنةو المبيحية الجنرال فانغ ووسانغ وقد اعتمـد سـنة 191 والغ ويدر الآن الخـدمات الدينيـة بين جيوشه وله
 وقد شغف .به جنوده وهاموا بكبه والولاء له . ومن مآّزه المحمودة سعيه لانعاد رمجاله بان سن

 في الليسرية يمودون الى أوطانهم طالملين ونور العلم


 رجاله تحت لو |\& المسيح؛

سنابل متفرقت
 الستشهد فيه كثيرون فيسنة . . ها أبألن ثور ةالبو كسر فاقيمت على 'وَة تلاك المدنـة المثر بة بالدماه كنيسة

 ... على الرعاة الصينيين اضطرهؤلاء ان يعطالو ! بهضهم -بؤقتا

بين الدن استشهدوا في سبيل الايكانبالمسيت كارّرّستغ وهو بنجالي الاصل وقد وضعفي جالد من جلود الليوانات وطرح في الشهس المرقة حتى جغت الجما وْقَلص وضتّط على عظـام صدره فكسر ها وعند ما اقتر بت مينيته وأوشك ان ان يلفظ
 ذراءيه وكتب على غلاف الانجيـل الني كان معه هذه اللكلات (اذاكانتاللر أة المندستانية رغبة مهها

 لاجل عريسي الارب إسوع المسيح : a

 لم بان هذا أقوى مشجّع لنا في خدمتنا وأعظط دافـع كنا على مضاعفة التضتحية التي جعلاهاها نصب أعينا في جهادنا . ولنا وطيد الامل الـن نـار الـا على هذه
 اكتساب رضـاء قر ائنا بكل ماونست أيدينا والنها اللستماز فيكل أم وشان

## اعلان

تحتجب الملجة عن الظكوور في الثهر القـادم حسب

 في اول سبتمبر القادم ان شــاء الهّه واياه نــأل ان ان

وانانتيهن هذه الفر صة ف:ندام لخضر اتالالقر اء


## THE DEATH BED.

We watch'd her breathing thro' the night,
Her breathing soft and low,
As in her breast the wave of life
Kept heaving to and fro.

So silently we seem'd to speak,
So slowly moved about,
As we had-lent her half our powers
To eke her living out.

Our very hopes belied our fears,
Our fears our hopes belied -
We thought her dying when she slept,
And sleeping when she died.

For when the morn came dim and sad,
And chill with early showers,
Her quiet eyelids closed - she had Another morn than ours.

Thomas Hood

قصصهة
للشاعر هود الانكليزي
يهن بها وفاة أخنه


كأن بهدرها بداً وجزاً
هانا وعناك بينها خصامُ


بِبتّا وباطهٌ الرامُ

وبا أهضت اجْنانها في

سناء الفجر ثن شمس ثقا مُ
اضاء هلا سنا نور انڭلود
غ

(1)

Who are these journeying from Egypt ?
Whither fare they ? Wherefore face they towards the desert, say ? -
'Tis'a Holy Family we see, lovely beyond compare, Faring to Palestine, to her moors and hills I
(2)

Who is this Mother we see, traversing the desert ? And Whom see we in her bosom, on ass's back, an Infant?
This is the King of all the Worlds, of the Earth and of the Heaven!
And that is she whom the Lord chose from among all women.

## (3)

Lo: the souls of the Martyr Innocents compass them round with flowers;
Their voices ravish the air, carolling to their Prince.
Ride on, ride on, thou little One !
Called out of Egypt, lo how obediently dost thou go!
(4)

In thee is fulfilled that type of Ancient Covenant, The blood of the Lamb, redeeming such as were led aright.
OChrist-lamb! in thee hath that type become manifest:
Today, then, a smiling Babe; to-morrow-a Victim sacrifice.
(5)

Welcome to the Guest of our Egypt! Welcome to Him who came to us : Our hearts are pierced through with love to our Redeemer.

Ride on, ride on, O sweetest Child!
A Cradle behind Thee, a Cross before !
(The cavalcade moves away towards the east.) ECHOES (from the west)

Welcome to Him who hath obeyed even unto death! Alas! our Welcome is a Farewell: therefore, Farewell!
(The twines die allay on the breezes.)
W. H. T. G.

(r)

قالطهـة القنــــر
"نْهذه الام برى


 وهذه ين اصطغا ها الرب في النساء
( $r$ )



(६)

(o)
 رحبًا بضيف نصرنا
 يا ولد الحبيب اننطرت قلوبنـا امامك الصليب سرراكباً سرزاباًا
ـكراكاك المـــد وها

صدى

 القس جردنر

Nephew: Then 1 did bring thee a friend, mine Uncle?
Saul: Truly, I dear lad. (to Barnabas When sail we ?
Barnabas: If we can make this ferry, so. Or else by the shore-road round the bay.
Saul: Tonight I bid my sister farewell; to-morrow provide for the shepherding of the flock here - Ithink we can watch over it from Syria also? And then, forward, Saul!
Nephew: (on his neck): Mine Uncle! What is this? Oh stay, leave me not!
Saul: Nay boy, my Captain has given the word of command, and thou wouldst not that thy soldier uncle should disobey his Captain? What were those verses my Stoic friend taught thee yesternight ? (To the assistant) The shutters, lad! We'll close for today - and many a day.
Nephew: Well, Uncle, for thee I'll say them : -
"Lead on, 0 Zeus, and thou dear Destiny Where'er Thou willest that the path shall lead. I follow, fearless: - Yea, and if I fear, Still lead me coward, for Ill follow still.'
Mine own Uncle! (holding him close).
Saul: Hearst thou, Barnabas? And a heathen poet! How much more shall we follow, thou and I ? Come, boy!
Nephew: Lead, Uncle, and I follow!
Saul: 'Tis a dear lad-Even so! Lord Jesus!
(The shutters of the little shop have been closed. They go forth)

شاول - - يابني"العز يز لقد أْربي القائد. أَّرضى على خالثك

 المصار يع يا غلام ! كفانا الموم والياًاً كثيرة بعده ابن الاخت --فليكن. اخالي. سأتلوها لاجل قدني يازفس وانت الها المضاء المبوب في الي •ههاج تر يد ان اسير فيه

 بلحري ينّثي ان اكون انا وانت ؟ تعال يا ولدي العزيز
ابن الاخت - تُقدمني با خالي وانا سأكون في أثرك!
 الرب يسوع !
(تغلق محبريع الحانوت ويمغون)

## EGYPT'S FAREWELL TO THE HOLY CHILD "Out of Egypt have I called My Son."

This hymn was written in surabic for a Mystery scene, or fir use on Innocents' Day. We think that a translation of it into.prose-verse may interest readers of bath Wrest and East The scene was suggested by the picture of Holman Hunt.

(1)

مَنْ هؤلاء الزإلحلو ن من بلاد مهرا


Spirit! and who knoweth whither all this shall lead? Lord Jesus, lead and we follow!

Barnabas : And therefore came I hither. For, Saul, when I saw these things, and that the work was too great for me, and that these babes in Christ need teaching, and again teaching, and yet again teaching, then I bethought me of thee, and that thou art a teacher by charism of the Holy Ghost.

Saul (murmuring): "Far hence ... among the Gentiles" -

Barnabas: Aye, blessed be the Lord! I remembered that word too. Oh Saul, thou cannot doubt that He who spoke that word is leading thee forward again now, even at this hour ?

Saul: I doubt it not - but tell me, friend, will they who sent thee approve? For I desire this too.

Barnabas: Assuredly, for though thou art unknown by face to the brethren of Judaea who are in Christ, yet have they heard that "he who persecuted us in times past now preacheth the thing which once he destroyed," and they glorify God in thee.

Saul: 'This well; that comforts me. Nay, I doubt not. Doubt! If thou knewest what hath befallen here, this very day, what were my thoughts even as thy ship was putting in ! Oh Barnabas, the richness of the wonder of the working of this living Christ! We see Him not; yet He is working everywhere, all the days. - My great-heart friend! this third time am I in thy debt: Damascus, Jersalem, and now. Oh, my heart loves thee well.
 ياشاول ايضاً ولست تشك بان النذي قلن الك هذه

الل<كهة هدي خطواتكاك في هذه المأكه!

 برنابا - بكا تأكيد. لانك ولو كـنت غير هعروف بالوجه لاخوة بهوذا النذن في المسيحوجلكَمهم مسعوا بان الني
 اتلافه . وه يمجدون الشّ فيـك




 .





في طر يق الشاطىئ حول انميجِ
 هـها - واظن ان في وسعنا ان نراقهما نن سور با أيضاً ؟

ابن الاخت - - يرعي على عنق خاله ) خالي ! gl هذ


to serve the living and true God through our preaching of Jesus Christ alone!

Saul: Oh what marvel is this? They met not in the synagogue? You all meet not there on Sabbaths? Where then?

Barnabas: As we live together, Jew and Gentile -

Saul: Live together? What! eat together ?
Barnabas: Aye, when we and they broke bread at our Eucharist, how should we not eat brotherly with them at all times? Cephas, himself, ate with them when he visited us, living after the manner of Gentiles.

Saul: He remembered Cornelius! 'Sis well [musing] 'tic very well! - But to return: "As we live together, Jew and Gentile," thou wast saying.

Barnabas: As we live together so we meet together in our "assembly", they call it in our Greek tongue; our "Church". I think the name was started by the beathen neighbours, for this matter hath got mightily abroad. Nay, they have dubbed us with a new name, Saul, and it is like to stick.
Saul : What is it ?
Barnabas: The Christ-folk-Christians.
Saul: The Christ-folk! (He muses). They named better than they knew. Aye! an eternal name! "Nazarenes" must pass with Nazareth. For though we knew Him of Nazareth after the flesh, yet now henceforth know we him no more: for He who leads us and He who saves us is the Eternal Christ of God. Right well then have those disciples been called "Christians" in Antioch first. Barnabas! 'This a new act of the Acts of the Holy

 أك
 lo " *- pig ${ }^{\circ}$
. اج
 -

 شاول -



 -
 -


 الها الرب ! إرشدا ونكن نتبط!


 وأرواء مسـتمر خطرت انت بــانـالي وانت مملا بكرامة من اليونان المتمبدين
ioch a great number believed and turned to the Lord! for His hand was with those preachers in manifest power; in so much that the bruit of this new thing came to our ears at Jerusalem. Also, my Cypriots sent to me, showing urgently that these many sheep were well nigh shepherdess, imploring me to come to them. Thou knowest the tenderness of Cephas - the Lord's "Feed my lambs" aye ringeth in his ears! - with what tender insistence did he and the elders send me down to care for those firstling of the flock! So I arose, and came, and saw the grace of God, and! was glad. I exhorted them all that with purpose of heart they should cleave to the Lord, and Him alone. And they have done so: aye, and many others have been added unto the Lord!

Saul: Thou good man! thou son "of exhorration, well-named! Oh Barnabas, the tale fills my heart with thanksgiving to the Lord. To think that from my most evil deed should issue this blessing. Oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and his ways past finding out! -But this tale fills me with amazement too. These multitudes! How was it possible that in the Antioch synagogue there were so many Proselytes of the Gate? Were the Greeks who feared God so many ?

Barnabas: Nay, for here is the wonder! 'This a new thing, Saul. These men had never known the synagogue.
Saul: Never known the synagogue! How then?
Barnabas: Raw heathen, my brother, think of it ! And they turned from their idols

برناب! - اليس بالقليل! هـ ولَكن في انطاكية ياشاول آمن جمع غغـير ورجهوا النى الرب لان يلده كانت مع أولدك المبشرين بتوة ظاهرة خت سمع هذا إلخبر في



 ان اقوم واذهب للى اولثـلك الأبكار لاورده موأرد النعمة . ذهبت وفرحت لـ رأيت زمهة النّه ووهظت الا
 انضم الى الرب كثيرون !
 على مسهى حقيقي ! ان روإيتك يا يرنابالجد افعمت قلي شكرانًا لارب . أَيخرج من اعمالي الشريرة مثلّ هـذه
 الحكامه عن النحص وطرقه عن الاستقصناء ! ولَكن
 كيف يكونفيجمعانطا كية كثير منأولئك المخلامو هل كن اليونان الذنخخافوا الشّ كثير ين هذا لمقدار ؟
 يالشاول . لم يسبقلأولكـك القوم ان عرفوا المكمهع ! شاول - ـ إيعرفوا المُمع ! فاهم اذاً ؟
 وخلعواعهم عبادة الاوثان لكي يخدهوا الاله الحي



 ابن الاختت - (يدنل واكضناً) تعالِ كإخالي ! هالك مهد
one of its company, when he caught sight of thee, beckoned thee right furiously! But thou wast gazing at the cranes, and yon blue mountains. Surely 'tic a friend of thine. It will be another friend for poor Uncle here.
Saul (humouring him tenderly): So shall every ship hold for thine Uncle a friend, to thy sharp eyes! It was but some Tarsus merchant hailing his partner on the quay.
Nephew: Nay then, I'll make sure. (Exit)
Saul: So be it then, Lord, for thou hast other sheep in Cilicia, I ween. Until thou thrust me forth, here let me bide.
(Re-enter Nephew, running).
Nephew (looking back): Here, Sir! this way! (To Saul): It is thy friend, Uncle! (Enter Barnabas)
Saul: Barnabas !; friend indeed!
Barnabas: Greetings from Antioch, brother beloved!
Saul: Antioch! - But come and rest a while, ere we talk.
Barnabas: Rest! As we crossed the bay I have been bursting with my message and it will out. Listen! Where shall I begin? When the brethren were scattered abroad from Jerusalem after-
Saul: After Stephen. Oh friend, say on.
Barnabas: Some of them came as far as Cyprus and Antioch, preaching the word: but, mark it! to none but Jews only. But some of them - mine own fellowislanders of Cyprus, I rejoice to say it when they came to Antioch, spoke also to the Greeks, preaching the Lord Jesus.
Saul: Even as $I$ speak to not a few of the godly Greeks in the synagogue here.
Barnabas: "Not a few !" But, Saul, at Ant.

الاسكندرونة قادمة" مهن صور يا ! هاهي قادمة لتربط
 , آك أومأ اليك بشدة ولكنك كنتمحأتًا بنظرك الى الى
 نالي المسكين خلي آخر ههنا !

 شريك db على المنـاء
ابن الاخت - كلا • سآتي للك بإلمبر اليقين (يكرج



شاول - برناب! ! خلّ حعا !
برنابا - تُبل يَيات انطلاكية أيبا الاخ المهوب ! شاولــانطاكية! تعال وأمترح تبل ان نتجاذب أطراف الـ الحد


-ن اورشاليم بسبب -
شاول - بسبب'استغ|نوس .قل طِّصاح !


 = تظم الفرح ان أقول ذلا - لمـا دخلوا انطاكية
كانوا يخاطبون اليونانين مبشرين بالرب يسوع

$$
\begin{aligned}
& \text { (يدخل ابن الاخت , الكمضاً ) }
\end{aligned}
$$

Saul: Love me still, boy: for they wax few who love Saul.

Nephew: I will. I do. Oh Uncle, see! coming upstream there, a great, great, great Government trireme! Oh gallant, oh royal sight! What monstrous great sweeps on the uppermost bank! Ho, see yon ugly fellow on the third thwart from the bows, and how drolly he makes wry faces as the bosun flicks his bare back with the lash! Hey fellow! row up, I say! Oh come and see!
He hears me not. -I go then! (He bounds off to the right.)
Saul (abstracted): "Far hence ... among the Gentiles ". And is this all! Eight years in these regions of Syria and Cilicia, and what have I to show? The synagogue, with the veil before its eyes even to this hour. My sister, her husband and house, and so this dear child here, unbelieving : my father's friends, Jew, Roman, Greek, scornful : the Stoic philosophers of this city unmoved; they cite, in grave approval of my words, our Tarsian Aratus,
"We all everywhere need Zeus, for are we not His children?";
yet that true word hath for them no spur pricking them on to find my God. It is true (blessed be God!) I have those who. from the Jews and the godly Greeks have believed - a title flock. Yet now we must be cast forth as reprobates. Is this the end, oh my Lord? Yet how can I leave my post ere my Captain give the word? I cannot leave it. (He takes up the piece of tent he has been working at.) Nephew (re-entering, running): Oh Uncle come! The Alexandretta (i) ferry is in ! It is coming alongside and $I$ am sure that
(1) More accurately, "Seleucia".

الاضي انكا متوه ولك:ك لست كذلك يا خالي؟

فاني اجبك إخلي!





 بين大ا رئيس النوتية يلهب ظهره بالسوت.





 وزوجها وبيتهاوحت هذا النلام الكمبوب لا يؤنونون .









 البارة قأَمي ؟ لا . لا آركه ( بأَخذ تطهة الميمة

hope of my hoary years, yet would not I see thee (that I say not me thy father) publicly shamed. Therefore have I sought thee out here privily, to warn thee-nay to intreat thee - to absent thyself. Thou hast a following, those brethren and devout Gentiles whom thou hast infected with thy heresy. Take them therefore and depart: 'twill be but one more synagogue of the Nazarenes! (He sighs deeply). Well, farewell. But ah! the pity of it. Ab, my broken heart, my vain, vain hope! Thou wast to have ruled the synagogue in my stead, Saul, and the name Saul of Tarsus was to have remained under the posterities. Forgive the foolish dream of a most fond old man. In secret shall he weep that the things which were gain to thee thou hast thus madly cast aside, aye accounted them as dung ! ; lost them all; exchanged them for naught, for naught!

Saul: For the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord! Yes, for Him, the hid treasure, I have counted loss these things that were gain to me: farewell, my father. Go ere both our hearts break. I have, thou sayest, involved thee in my loss. I pray God that through me too thou mayst know its excelling gain. I will obey thee. Farewell. (As the Rabbi rises to go, Saul kisses his hand. He goes out, downcast.)

## Nephew: Is he gone?

saul: Aye, lad, gone.
Nephew: Last week, up at the house, Uncle, I heard my mother say to him, "My brother is mad." But thou art not mad, Uncle? Why dost thou look so sad? Lo now, even if thou art mad, I love thee!













 ذراري الاجيال المقلة ـ يكوناسمه الى الدهر ـ عهوك يابِي"

 شيُ بلا شيُ
شــاول - نبـنـتها لاجل فضــل بهرفة يسـورع المستح دبي ا اجل . فلاجـل ذلاك اللغز المكنوت



 يده . كغي كسف البالل ) ابن الاخت - - هل هضى ؟ شاول - نع ياغلام . هضى
بن الاخت -- يفخلي! قدميمت أي تُقول له في الأببوع

# Orient and Occident 

Vol. XVI.
Is July 1920. No. 7.

THE APOSTLE OF ORIENT AND OCCIDENT.
ACT II. Scene 2.
Tarsus in Cilicia.

A tentmaker's shop over against the wharf on the west bank of the river Cydnus. On the right of the scene Saul and the Rabbi of the Tarsus synagogue are seated in front of the shop. Saul has laid his own work down, but an assistant is visible within, busily stitching. At the back is the river with its quays. Its blue water, cold, clear and swift-flowing, and the gaily-painted shipping at the wharves, burn with brilliant colour in the golden sunlight of the afternoon. The left distance is closed by the azure snow-topped masses of the Taurus range. Cranes are flying northwards overhead, making for the mountains and beyond.

Saul's nephew, a small boy of about seven, is gazing at the shipping, and the craft which come in from the south and tie up at the wharf, and listening with relish to the cheerful harbour noises. Ever and anon he wanders to the quay, or back to his uncle, on whose knee he half sits, half leans.

Saul: Is't possible? That not even now ye see what I see, - neither thou, my father, nor $m y$ brethren of the synagogue?

Rabbi: No more of that, my son. I came not for another disputation. For that let these eight years suffice. Saul, the brethren of the Tarsus synagogue have reached the end of their patience. They constrain me to make thee and thy party excommunicate from the synagogue. And, if thou and they persist in your attendance this coming Sabbath, I shall not be able to withstand their importunity. But this I would not willingly do. For although thou hast broken my old heart, shattered the dear

( حانوت خيدي بّجاه زصيف الميناء على الصضغة الغربية لهر قدنوس . والى يمن هذا المنظر بولس وحبر المُمع في
 شغله ولكن مساعده داخل الـانوت والى الو راء المهر وأرصنهة ومياهه الزوقاء منسابة في الخصباء . والسعائز الملونة بإصباغ جميلة قد ألقت وراسِها عند المينــاء
 الشهب في كبد اللماء وعلى مسافة الى جهة الثمال تقع عبن الناظر على سلسلة ججال طوروس وقد تحطاولت في الْفغاء وتك
النثال قاصدة نالك المبال وعبرها

وابن أخت شاول وهو صبي يافع في أحول السابع من عمره جائل بصصره في السغالثٔ والزوارق التي كانت تنساب
 ملتذاً الى الضوضاء المتصاعدة هن الميناء. وكان يلتُفت بين
 جالس ومتكيك على ركلتيه ) شاول ــ كيف يكون هذا؟ ألم تَحتى الآن ما فدانْتحت




 el-Falaki, Cairo. Tel. No. I339.

Publishod by the A.C.L.S.M, and printed, at the Nie Mistion Prens; onivo.



ن)

- لـ تعلن حتى صــلور

الفجلة مواقيت وركان اجتاعات
اللكتور اهي ولكنها ستنشر
فيا بعل على صفحات الجر ائل
اللّسـيارة وفي اعلا الات خاصـت
فنلفت الانظار الهِا-

الدكتّور ششرود ادي



تصدر مرة


باب الدين والادب

امامك . كل شيء قد دفع اليّ" من أبي وليس أحـد





 والحياة. ليس أحد يأني الى الآبَبالابيه(يو £1:7)
 بها:ارات تضع يسوع النامهري في هستوى واحا C يهوه الاله القديم بةوله nفانه (المسيح) فيه خالت

 في آخر فصول المها الجمديد الالافت والاءاء . الاول والآخر .البداية والناية

## المسيتحيت خاتقت الا>يان

(عن نبذة بلماب الملامة الالكتور صبوئيل زورير )
ميلو ماتنا عن المسيح والميـيحية هستقـاة من

 تصفع صائت هذا الـكثاب يصطدم بيبارات فاه . اللميحية ديانة نهائية هي فيل الخطاب وان الم الميح هو مخلص العالم الوحيد وكنف ان نورد هنا عبار تين
 يرفهه عن مستوى البششر أولاهما قوله في بتى الا
 لانت أخفيت هذه عن الحـكاءاء والالهماء وأكلنها للاطفال. نم أيها الآب لان هكذا لارارت المسرة
 الجنسيةالتي نصبها يد الانسان واز التالة كل أسباب





 فهم ملكوته وسلكوا سبيلاَّمورجًا
المأة في نظر الاديان غير الميجيحية عبد رتِ
 استخذاء أن لاخلاص للمرأة كـرأة أهو كذا الاسالام قد حطّ من كا امة اللرأة وسلبها حقو تها فألين هذا كها مـن حفـاوة الميح باللرأة السامرية اللمبوذة ع:د البئر
(
دون أخرى ولا يتسبـ لشعب دون آخر فهو ابن




 وفلسفتـه نظالمآ وطنيا خامآَ بوسطه واما يسوع
 في تمالمه ومبادئه .لم يكن شرقيًا ولا غريا بَ بل قد

ولكن المالم لايكفيه الار تكازكلى أدلة الوحي
 الادلة اللموسة في عالم الحس حورل. ولـسنا نـنكر بالن في الاديان الاخرى غير المسيجية شيئًا بـن الخيز والحق وهذا مصدر قوتا وسر بفالما ولا ولكن مامن





 البشر :
(1) يضرب كتاب الميسية بمهديه القديم والجدد على وتر وحدة الجنس البشري وايجـاد
 ونبوات وبو اعيـد الههد القديم بل في كل ألما الومي وأقوى مصدات لمذا القول الآية يلالذهيـيـة التي فاه بابولس الر سول والتي اتخذناها حليالنلاف

 نظام الططقات في المندستانبة ونظرايات التجسد في البوذية وتقسم الخلت الى كفرة ومؤمنيـنـ في في

 سواها من الاديان الارضية


 ثلاثة انهر مقدسة ومئَا ت من الاما كن الخمصصة اللمادة ولزإرارة طقوس الصلاة فيالبوذية والاسالام اعبطاعية وتكاد تـكون مـارستها مسـتـتحيلة لانساء والاولاد فني الفةه الاسلاي فصون
 وكذا اللواقيت التي لا تجوز فِّا الصـلاة وتقاميل الاوضاع وعدد الركات الخ. الما المسيحية فاابسط
 وتصارى الـكلام انه لا يوجد في اللــيحية والبـ




 في الاصقاع القطبية ك في الناطاق الاستوائية وايسوع المسيح هو القائد الديني الو حيد الني
 عن كنفوشيوس ولا بوذا ولا يمد ان انل (دحعوا الاولاد يأون اليّ . ... لان لمثل هؤلاء مالكوت

السـواته



 الاجيال
انم رايالمسيحونو اهيه وبواعيده تشـلمل
 وخلاص جميع الامورالثمبوب.أديإنالارض فالبوذي لايجد زميلا له بكجرد عبره الاوقيانوس

 وأينست في كلى صقع وواد فن ذا الني قيل عنه من


 رنقًا ببني الانسان وحبًا في تخليص النالنوس ؛ (0) ان شر انع وطقوس المسيحية بوضوعة في قالب البساطة حتىيكن تميبيها فيكل مكان فاللهد الجلد يد غير مقيد بقدس ولا بقام ولا نر ورا ولاجبل ولا ان أشارت الارأة السامرية الم جبل جرزيم تالـ

 والحق ينبي أن بِسجدوا واذا وجدتببض التقاليداللسيحية والطةوس

 الا بطلم فالص.لاة لا تجوز فيكل الا.بكنة ولافيكل

شواهد : اكثر المؤلفـات الهصر ـة رواجًا وشيوءا


 السنوات الاخيرة من الحربمايريو عن الار بعين
 لنات الارض قد بدأ المسيح الآن ببسط سيادتْفنيعوالم الالانون والعلوم والآداب فلا كتب بيلاطس نوق صليب المـــيح عنوانه الثهير (ايسوع الناصري
 سوف يسود في عالم القـانون اللاتيني - الـدني والدولي - وني عالم اللمام والمـارف اليوناني وفي
 الصايب في كثير من اعلام الدول المسيحية الكبيى
 لالغدمة اللولية وموآساة منـكوبي الحروب بلتّعيز بين قوم وآخرين
ثم ان مبادئ القانون الدولي قد ارت تكزت على التعالم التيضمنة في موعظة المسيج على الجبلوضمير الانسانية النذي قد هذبته ورطبته المسـيجية يكا حكَأَ صارمَا على كل تعـد على القو انين الدوليـة ويستهجن اعمـال الأرة والانانيـة ويستقـج سو
 اللسيحيون وسلكتالام اللييحية طرقامَريبةوككن

يد ان اكثر الكتب المدسة في الاديان الاخرى
 الاحيان - وذلك لتقيد السـلوبا وصوربة تفهم


 بين جمع البشر , واما المندسـتانية فكثير من كتبـا المقدسة على جانب عظم من الخسة والسفاهة. وكا وذا يصمب جدآ على أي انسان أن يترجم السورة الـالثة والثلا(ثين أو السادسة والستين من القرآن نم لسنا نعدم بيضًا من الكتب المقلـنـية التي نقلت الى لنات غير اللنات الاصليةالتي كتبت با با
 علاء المييهيين دون سو امٌ ولكن الكتاب الالقس قد نال حظوة لدى قرائه من المصور الاولى فين الايام اليَ كانت تكتب فِهِا الكتب بغط اليد كان
 القهوى ويم ذلك لدينا من روايات اشيلوس(1)


 طبع في اوروباهو الكتاب اللقدس اللاتيني وقدظهر
 وهالك شاهـد آخر ان كان هنالك طاجـة الىى

[^2]الشيطان عند ولادته و النّي اتتصر على كل التجارب والني سيبعث في مقبـل الا جيال من الساء لتأيدالبـ (1) ان فككر المسيع عن الله لا بل اعلانه الاه من السىوابلغ مايتصور ها العقل البشري فالتهحس
 ولم يره أحد قط. هال" في خليقته وني قلوب الناس
 وقد هال أحد كبار اللاهوتبين پان النه اللني
 أقرب الى الخيال منه اللى المقيقة، فكنفوشيوس قد اغفل الافصأ عن حقيقـة الله اغفالآ تاماً مع انه هالم اُمورT شتى وقد تخبط قادة البوذية خبط عشواء في هذا السبيل فهعندوا اللى الاعِقاد بتمدد في الالمة ووجود رأس علِم واما ذالك الذيديمي . نور مجد الآب ورسم جو هره هته أَفاض على الالمالم بنور وضاء كشف لم علم عن حقيةة الآلب الساوي
 الاسلام قد ارتق نوعاً ما في عقيدته عن الله ولكنه عجز دون الوصول اللى العقيدة المسـيحية في ار بـــة المور جوهرية وهي (1) انهدالم الابوة في ذالية الني
 ومؤر ات(r)ليس الهد
 توافق بين صفات الله فبدوز الكفارة لا ؟كن ان الا يكون تو وافت البتة.

اللسيح واللسيحية يتبر أنا من كل هذه الضالالات وقد قالت احدى الصحف اللصرية في سنة 1910 Dالقد رِهنت الحرب ليس على فشــلم المسيح أو
 وليس من ينكر بان مدنية اليونان القـدـدهة وفنون الموسيقي والحفر والنتش والمارة واليـلوم
 ازدهت كل الةنون الميـية وا كتست برو ونق من
 الصليب لان عنق الصالم كله قد اثر أب عند ظهور ه لا كتشاف مبادئ حديثة ونعـانج جديدة في فيكل
 جال الذوق وذوق الجالم وقد صارت آداب الههد الجمديد مقيـاسَاكابَا اللخير والشر وميارآلاخـلاق الافر اد والجالعاتات فالهندو يحاولون اليوم ادخال مبادئ مسيـيحية في
 كانـ غالمضاً يشتم منه رايُة التشابه بين صفات المسيح ونبهِم. وقد أمبح للمسيحية اليد الطولى في
 ليس فقط مبادى دينهم ومعانيكا كمهم الاضططالاحية من المسـيجية بل آخذوا بنها خلاصـة هطالالبهم الاساسيه
واللــيح نســه في القرآن وكانة الاهاديث الصحيهة هو الني المصوم الوحيـد الني لميمسـهـ
 ماله من توة الشخْصية في بث دعوتها وتمالمـهـهوالا


 من بدء بيتته في امتلالكُ القلوبو اجتذابها اليه ودياً تار كا" للارادة البشر ية الخليار اللطالت فيا اختبار الفته وشر كتكارقد احتذاهفي هذا المضلار رسله وتلاميذه

الاطهار
وهذا ظاهر من روح الككاتالتي فاه با في

 من المبارات اللينة الغالية من كل عنغ وسلطان


 الادبي وهذا نيجهة صفات الميتح و،ططاليهو والثاني غنى روتي أددي وهذا نتيجه صليب المسيح وقيامته فوولس شعر أولاَ بانه أكبر الخطاة وأثيقى الجرمين

 مراء بان المـيح هو الخلص الو حيد والميعية دين الدهر النالئي . وبدو المسيح في أنينهب الـلم في



فالسيحوحدهدونسوراموحيذاتالة وصضا"ه وهو القائل (من رآَي فقد راى الآ به و دالثّلم ير•أحد تط. الابن الوهيـد الني هو في حضن الآب هو خبره
 اللمفات والفداء فلاديان الاخرى ثهاذج الصفات

 وكها تصرت عن بلوغ الميــة المبناة . فكل دماء

 الكفارة الكفية الو الفيـة التي تسـد رغائب القالب البشري ولــذا الحق الصر اح يشهد ملابين من






 رالطريق والحت والحياةه؛ (1.) ليستدعوتنا ألفاظًا مزوقة وعبارات




يقولون ما بالنـا زى أخوِن انشقا من نبهة واحدة وربا مربى واحـدآ قد دارت عليهما دورة الفلاعفاذ| أحدهأنبيل خطيرواذا الآَ خروضيع حقير:


قوة وضسغً فا ينال المر منها الا كفاء ذ كأه ليست هذه نظرية ثابتة في كل الاحوال بلا بل
 واسع الر, انَّ غزير اللم نادر الذكاء زاه ماه منحوس
 زاه في سمة من الميش وبثاشة من المال : نم في الناس من هيأت له الطبيمة من ندورة اللذكا, وتوقد القركة وثاثب الحجا ما ليس لسواه
 في الحياة فسن جـدارة ميزتَ عن غيره وان وان لم يفلح
 الاقدار وأحكام الغر وف التي لا قبل له على دفهبا

تبصرتها النادرة اللى ما حبس عنه

ولكنترى ماهو سـر فالاح رجلع بادي ونشل آخر على شا كتهه وها صنوان متـاواويان في المدارك
 ولست اقصد (بإلفاحه "بوه الناصب الرأيعة والاخذ بالسبابالثورانتّ اللادة ونيل ماليس دانيا في نطات حيـاة اللرء المملية بل أقصد به الاجادة والتوفيق كل في دائر عهله واخراج زبدة نقية من


 وشقاء وظلةة ويأساً وربك؛ وتشويشآ في طبيعة الها

وطبآن:اa

طريق الفلاح
تياضل النـلس في هذه الحيـة . وتفاوت

 والانسان بفطرنه طبوح الى الملياء شغف بيب التفوق على الانداد والنظاراء بيال لنيل الثهرة
 من علم وادب وزووة وجاه وغير ذلك من اللمالب التي تصبو اليا النفس. ولكن هذها الفطرةالانسـانية تختلف باختلاف ادوار الترية المملية التي تجوزهـا النفس وتؤز فيها القوى المقلية والمواهب الفنكرية وتتكيف ببعاً للموامل المختلفة والؤزُرات الظاهرة والخفية فلا تلبث ان نتقل من هال الم حالى وتد هار الناس في علا هــنا التابن واخذا
 الانسـانية والتريب الكلتي اففى الى ان يكونهذا
 الناطت وكلمم ابناء رجل واحد وام واحدة

عالمالسياسة والاتتصاد واللم منفانفر بهم الثموب كن كانوا وراء الستار . ولكن اللرء اللذي يبلغ شأؤرآ



 عليه خيالاته ورجداناناته ان فبطته لاتقل هيثقالذ ذر

 وجد في الحياة انسان عائشاً بِياقة وحشمة وتائما باداه الواجب اللفروض غليه وسالـآّ سبيل الرشد
 وحق له انه ينتّط ووجب على الميئة ان زومقه بنظر ات مكرمة لا تقل عن نظر ات ات ذالك النياعتلى منصباً رفيهاً
 اللراتب والطبةات . الصانع والهـامل . التـاجر والموظف . الامير والحقير . ليعلوا ان الفاحلاح في
 الفرد ولا بكية الثروة التي يتاحلي افتاؤها با بلباجادة


 . يتقاسبـا بح سارُ الناسك

ثرات جهودكَ سواء كنت سياسيًا او جنـديًا او
عالِ او عالَّاو او تاجر آو كانبًا

 لـ من الصفات واللزيايا ما لاترابه واقر انه ولكَنه امتاز عنم بتربيته كتلك الصفات وسات وسبيه لترقية مزالياه بدرجة فور المبتاد
فالفلاح في اليـياة لا تيطلب براعـة وحذ



 من الغالـرين هذا نظام ركي في كل أطوار المياة الهيو بية
 اللية ولا ندورة اللذكاء بالامور المـامة الضروروة
 من الصفاتوالفضائلم ما اذا الينت فيه كلتهب بالنصر والفوز . فالحكومات مثلا لا الستقيم ويصلح ها الها

 في الكفاءة المملية
وهنا لايغو تي الةول لان على الر
 ما نبز القائد المنك ولولا حلولالالازمات ما برز في

(سكون وخشوع)

اذ؛ و وانظر ما أطيب الرب ؛
(عند هذه الـكاتات الاخيرة يزا






 ولوكيوس القيرو اني النبيان وعلى ثشالل مناين وشّاول




$$
\begin{aligned}
& \text { طونى للرجل المتوكل عليه : }
\end{aligned}
$$

رسول المُمرق والغرب
الفصل الثأني - المثهد لغاس
(مدينة انطاكية - بعد مرور سنية)

برنابا وأصوات جاءة كبيرة غير منظورة) برابابا - ( (فاصنيوا هذا الذكري"
الجاعة - (كصوت بياه كثيرة) امين! المين! المين!
برنابا - زشـكرلك أِها بلرب :

 اخرى تنشد بالمور هــنهـ الـكا،ات بنغات في
.تـتهى الز تة والطرب :

ذوتو او ا!غظر و ابما الطيب الرب :
طربى لارج جل التوركل عليها


 !
＂الهودية قد قنا بإيصالما الهِم وبفضل مبتمك



 ولست انکر عليم أهيا الاخوة بان من ذلك الـين قلي يكدثني أناو الاخ شاول بان الروح القدس سوف يفيض عليك ．نانع جديد ．لان ماذا ترونءهل دخاء اليونان في بيمح انطاكية فقّط ：وما قولك في بجامع الاسكندر يةووبإبلون التي تجـاه هنف ه بل ما قوركم في بمع فبرس هوطي ومستطط رأمى ؟ هـذا أَهـا الاخوة
 من التأملات．وأي أرى في وسط هذهالمجاعة
大亏ا هو مكتوب

 لنولي وجوهنـا شطر الإب ونعرف ارادته ．

范 لان شهادة إسوع مي روح الن：وة

بالصلين كلى هذا النچو وكن الرجال في الوسط امـا
 برنابا－（وهو يسلم الاو اني اللم مرقسوآخر الالنين
 هذا اللمّز وشر بتم من هذا الـكأس تذ كرون

$$
\begin{aligned}
& \text { هوت الرب حتى يجيء. مار ان أثا } \\
& \text { الجماءت - آمين }
\end{aligned}
$$

．
 نخدمك فيالمسيع إسوعوستنخدمك．وبخديتنا نسوس كنيسته وندبرها قد صهنا و｜فرزنا

 وجاعة الرب ：فعلنا كل هذا لأح ها ها أردنا

 وجريات الاثور المديثة بوالسطة ذلك الروح
 （يشير حوله）كا آل الىانساع نطاق الكنيسة


 بألو
 التي بعثم．با على أبدينـا الى الاخوة اللدين في
(سكوت هنهة كأنهم منتظرون أمراً)

 شانية اما سهمان فـكاز قد وقع كلى ركبتيه

وأخفى وجه4)
 أُانا الني في السهوات . ليأت هلموتن .

 زی النور
 هالستيقظ أُهِا النائم وق من الاموات فيغى
a
(عند ما يغيــ صورت النشيد يقف لو كِوس
 لو كيوس - هل طلم~م ء هل ساُّاتم هُ هل قرعتم الباب : اني احم بان روح ليسوع قد تـكم . دعو ههما اليه ه( (يبقّ ويداه ممدودتان ورجهه

شاخص المى فوت)
 ملاويا ! اله الآل لهة الاب تـكم ودعا الارض ثن مشرت الشهس الي مغربجا • من صهيون


والآ ذ لنحثو امام اللاب وليذ كر الانبياء
القاعدة التي زسـير علهـا :
ليكن كل شيء بلياقة و.حسسـ بّرتيـ .

الآ خرون
لان أرؤح الانبياء خاضيمة لانيماء .
لاز اللّ ليس اله تشُويش بل اله سالام في هذه الاكنيسة كا في جين كنا
 هوذا الرب في هيكل قدسـه فالسكتي قداهـه

(


الجنود 1 الارض مكله هة من مجداك !
 ويمتليء فضاء الهواء ليس .تّو جات الاصوات بل بهّات ارواح هاد ثة. ولششق هذا السِكون !

 . سمعان الني يدعى يّمر - ( كأنه ينادي آخر على
 C
.


ياكو انان سمك

سمان - امضوا ابسلام ؛
(يسدل الستار على هذا المثهـه ....... وبهد قليل يزاح ثانية و بِبدو المثهد بيمينه الما بر نابا


 لوكيوس والقَ ويدهـ بلى رأس رنابا . والى شاله منان وبده على رأس شاول . والجماعة




 اليه كل سلطان في الـماء وعلى الارض. .....
 الام وعـدوٌ بابم الآَب والابن والاوح القدس .آمين؛
 .
هنشد - (بصوت رغيم) ما ابمل على الجمال قدي المبشر • الثخْبر بالسام
( الما شاول وبر نابا فلم يقفا وبنتة تكَلم شاول
 لست أعلم أم خارج المسد الست أعلم . الش
 واءرف هذا الانــان (أفي المسد أم شالمج
 الفردوسوسمعكاتلاينطق با ولا يسوغ


 اللى الام بعيد'ه يس يسع هو الاب ب


 كل الشمب-(:بوت عال) .لالك الميتحمالكأبدي
 الـرائيل الثي يـنع المجائب المطالما وحده . ومبارك اسهـه الجيد اللى الابد .لمّتّأ الارض

 الر بقد تكلمفنلثار على الهوم قدسو انفوسيك أيها الاخوة حتى الندلكينجتمح ونقرز الانثين حسب أْردوح يسوع اليوم (يرنغ ذر اعيه


## YTV

على شاطي' البحر

 احتر| في هذا الوقت والليل يرخى سدوله والظلام يكري سيوله والطبيهة من جلال ساءة النر وب ساكنة هادئة والارض حولى من الانس خاوية





 ألا أيها ال:هحر : أر الك طول يوهك

 أدوار يخلفة. وأنت أنت لانتير يسطو عليك وان وانلا انقلاب يأتي اليك . ف:اك تنملم وجوب الثــاتات
 الحن كيف دارت بنا

 بيثوبك حقذ ولا تاتسرب اليك ضينية فاذا ارْت
 من الكارج

الشهب - (يرددون صلى النم) السلام
 امضيا الآلز بسلام (يقف , بنابا وثاول) برنابا وشاول - (وقونا) مرسلان بالز وح القدس : سمان - قبلة الـلـلام -



بقلة بaسة)
 بالخروج بح شاول . فيقبل الـمم الثلاثة الآخرون


 خلاصدانك النى أعددته قدام وجه جميع الشهوب

 مايكتي المثهبه عن الابصار)
(البةية تأتي)

## على شاطـُ ء البـحر

والري تمبث بالفـهون وتد جرى

ذهـ الاصيل على لِــين المـاء
يصن الشاءر في هذا الليت منظ, النهار وقد
اخذ حبله في الانصرام والثمس آذنت بالميب


 .


باها هي فزالات

 ; يكلو له صفاؤو ـ ـ انت الميب الني لا غا غني ع:ك ,لا نستطيع صبراً على فراتك


 على النجوم التي كاز ينمكس ظالبا في الاها . وكارت

 ودوي الهواء
 -|طاطري وجملت افتكر في طيب الميش بميدآعن ،صائب البشر حيث ينتكون ويغزون ويسرقون







 الانسان بـيء ما ما تستحق : لم يكتف الانسان انلطان الارض بدماءالاثم
 وفسادقلبه،سير نوقكا الاساطيل وفي جو فاك جمل النواصات والالنام بيمة الف:تك بإيه الانسان .لونم
 فتحملها وأنت راض وتزحب بالانسان الاني نبذه
 هالا علت البشربـذا اللثال المجيل ان يكتمالوا


 وـن أحسن النيد المسان بهيك أمسيى الآلن وقد


 أبـا البحر . لقد احتوى صدرك بك على جل آثار
 تسيد فوتك وما تلك الجثث التيز اها طافية عليك الا نتيجة طمع الالنسانو غروره وما احتوى عليّه


لا تخافي مينيانتي لست كن يغدر ون فرجهت الي" وقالت ـ ألست انسانًا فكيف لا أخاف ؛ أنا لااخشى الوحش بقـدر با أخشى

الانسان







 فقالت اعلهك بيبري على شرط أن لا زدر عني هـا


 هائطاً هوى الىأسفل ففارقت روحهاللياة وبيتيت أناوأي وليس بز يمولنا ويأخذ بيدنا وليس لدينـا ما نشتع به جوفنا



 اليَّ بالبفاء ؤهدعت لاهره

[^3]

 وز ادني رغبة في ذلك عالمي بانى سأَانلو يومَ

أتحرن على الوحدة فال أضْر اذا مكي ثلي بها




 ساعات اللهو والفراغ تثاقل الجبال

 ان الانسان يجول على الاتهاب وكخكالو ق للاحز الن
 وغ بتَها اللهد وبِينا كاتت هذه الافكار تتو ارد على خططري





 وهت بابنكوص . فــاديتها من أنت و ومَ أَتيت :

نظر الي" هذا الوحش نظرة الو حش السابق
ورغب فيمداءبتي ومديده الأئية اللم وجهيظانتهر ته

 لانا . بتيردة
ســـاقن البوليس الى القسم كتشيردة وه:ـد


 فـدت بائسة الى هأوى أي التيسة ـ ويا لها








范
ضاقت الدنيا أمايلي فونت على ان اليَ بنفسي



 الالي دنستنه أيدي الاثرار وفساة القلوب الالذن


قدمليوروتين ماليتين بجلغ وافر فتتاولتهمامنه

وأردت الانصر اف فُنــني . ثم ماذاء ء اقترب بي بي صاحب المــلـل أو قل ذلك الوغد القابـي والو حش

 عنه . نظر ته وعرنت مارير ي اليه فـا كا كا مني الا ان أخرجت الور قتين الاليتـيني ضاربة بهما الارض ودستها بقدي المام عيني ذلك الثيطان عمّل النذالة
والوحشية

عاقبي ذلك الانيم بانطردني من عله فو جهت
 اليَّ بل تـئ الم و الدة تهسـة لا سـند لا لاوليس من يـورلما غيري ـ فان كنت لا تّشفق عليَّ فاشفق على
 الو حش والدموع نسكب بن عيخي وذلك الليوان لا لازدداد الا توحشَا وجوردا ;ركت عال، ونظرت الى فوت اشكو ظلامتي
 وآلام الجوع
امبحح الصباح ولا لاقمة عدندن فاضططر رت ان أطرق باب التسول وخرجت اطلب الحسانًا هن
 الهندام تظزر عليه سطات الامارة واللـظمة ـ مددت اليه .يلي أسألها الاحــان

اقوم باعوازلك واوفر عليك بؤونة المذاب بـجـ، اليتة المرة . فتاططتين الحذيث وقالت هكنى كنف . فلكَ سمـت من الناس امثال هذه اللو اعيد ولم اجد


 فاختلست بي هـذه اللففلة واندفيت الى اللحر




الوتعلى الحياةه

 .

 دعوى الفةر اله بلى الاغياء وحيث ينتّم لالمسا كين





لا"تنفح حسرة ولايكدي ندم"

 , الها انهت الفتاة من حديثها الني
 دموعي بدموعها وعبراتيج بهبواتها ثم مالت .لا الستطع بمد الآن ان أ أعيش في



 تعب لي وجهه وسوّد لي قلهه . وان وجودي جيثة هامدة في جون البحر لمو خير من وجودي في كجتم كهذا ملمؤه الثرور والآثام
 كبرى لا يككي ان أساعدلُ عليها . فقالت . لـد





 أني أُردي ان التقي بأُي المسكينة في رياض اشترلك بهـا في الشكوى على الانسان فدعني الهيم في الاها حيث بيم وكلن اللنا البحر اندفع في يثيارن وأخب في هضمار فنلت لما . هوني عليك في استطاعتي ان

واعتورته تنييرات أشد في سرعةها بن تنيـيرات الارض فلم يكن هنـالك متسع من الوقت اللنشؤ التدريجي الني جرت عليهالفصائل الليورانبةالختلفة على الارض حتى وصلت الى النلاذج السامية التي نشاهدها الآن ـ والنشؤ نظالم تدريجي بطئ لا يتمدى في مـاشاتا التثنيرات الطبيمية التي تمتور السيار نغسه
ولهذ الاسباب يصسب وجود كائات بشرية
 في غاطبتنا وليس هذاكل مايقالفانانهن الاهبور المثكوك
ويها وجود كأنات من الجنس البشري على الارض
 البحر الاصلية بفـكيه على أنواع القردة التيانسيلسل

 القردة لاتتع توالد الكاكثات البشرية كلى إلارض ولولا التفاعلات الطبيميـة في نظالم الارض.

الطخاطبت دع سعكا المر عقّدت جريدة الاججبشنميل في الثهراللاضي . قالت فيه : -
كثرت الاثاريل بؤخر آ حول امكز الماطاطبة
 امبت من الافتر اضاتات المامة المغوب فِّها وذهب




الآل ن من ابر اجهم العالية تلتيّ اشارة منا ويقول الآٓ المستر هدسون هـكسيم انه من



أقرب شههّا المى المناكب وخدالدان الارض والمريخ أصغر حجاً من الارض وأخف هواء
 واختلفت تفاعلات عنامره هما ثي عليه في أرضنا

الرائل من عالمالارواح فهذهلانصدتها ولانكنبها لانها ليست فيد دارُّ اختصاصنا وانـا وان هي الامزاءم علية يؤيدها توم وينفها آخرون من الملاه ولميتم حتى اليوم دليل يسلم به المقل وكل ما جرى حتى الآن في هذا الصدد بُرد(حفلطاة) كلاميةلا ز ت تكز



 ياقض روح الدين والكَتاب المعدس ويناي أحكام

المقا
فالانسان تبعا لا
 ككَ قبلآولا نشأُعن نوع سبقهلانه كان فيالحميقة اكك المبدعات بالقوة الالميـة الطالتة . وصورة الانسان المقلية والادبـــة والاوحية شبهِّة بصورة الها وللانسان عقل وشبور وارادة واختيار وقوى






 على الـت العانح انبـأ اللين بسابق علم ولاغراض

الجيولوبي لاجتثت شأُنة الجنس البششري بنذ أمد بيد
ولولا المضاب الاسـيوية الجرداء المتـدلة

 واستوطن فيالسهول ونشأ تدريبياً حتى تسالط على
 ولولاتوزيع البهار والبحيرات والانهـار في أوربا على مذا المُط ما بار المنس النور مندي هذا الشأو الرفيع في المدارك المقلية

انكانت لنــدن وباربس اليوم مرد تريتين يةطهنها
 الذن يعللاون النفس .كخاطبة اللميخ
 لاجتذاب انظار المريخين او ألاتصال بـم برسانل لاسلاكية أن يبار ا القائلمـين بتلي رسائل من عالم الارواح


 الاتصال بنا بوالسطة الاشار ات من الانتر امنات
الهنيُية جدآ اللي بِبد احتاما


 وايمـارا اتها وتزوح سكانها عنها ولـكـن كان الام



 وفير الثروات وتحـنت فيهــا الاحوال المحيــة , اكتست بجلباب نظيف

قات الجرائم في مدينة يوريوركُ بهد تنفيـــن


 كا قاله ماحب الجلالة الملك جورج في خططبة المرش عند افتتاحه جلسة البرلان فيا في فبراير الالاضي
 اللشُروبات الزوحية يجر وخم الهو اقب بلى بةدرة


 الاحوال الصحية وحفظ الـكـفاءاة المــملية بين الامالين ولذلك سـيمرض عايك قالون جديد الـسن
 استير ادماه وكام جلالة اللالث في هذا الصـد الصد من بواءث التفاؤل لدي دعاة الانْ في الجزْ البريطانمة
 كلى كل أعهاء الجسد
 عدنا الى هــذا المبحث بالتفـعـيل فيل في فرهية اخرى بمون الهّ فليتق الثه كل من ذل ع:ه وثرد

ليس من كجلابانالو لايات المتحدةالابريكية



 شهر ابريل اللماضي طبقًا لمذالالقانون في الولايات
 الوحية واساتبدلت هذه العـناءنة بصنائن اخرى




دافنبورت مدينة شيرة من المدائن الواقعة في القسم الغربي من الولايات المتحدة وقد شنرت تو
 ما قالته غنها الحلى الصتف التي كانت تقاوم هذا
 وخرابقالثلين بإن اغلاق حوانيت المجور يؤدي المي

و"تجد 90٪ \% بن الاهلالين راضيين عن هالة المنع 3،

 دون ان يتهبروا في طريةّم بالتجارب والعةبات ؛a

هذه بهض نتاءُ النع ولا شنك انهـا على يمر

 ان يستفيت من غفوته وينهض من كوته وينا ويانل في هذا اليدان لاسيا وان مناخه وطبيمة سكنهن وتثشثهم بالثشرائع الدينية والادية تسهل علمهم الاستغناء عن هذه اللهلكات الدخيلة التي تستنفد الجيوب وتسلب المقول وتؤذي اصياء الابدان \&




 ان يأُخذوا ييده ويناصروه في تجريد هملة ضد بلسـركات اسوة بكا حدث في الولايات الامر يكية
 والسنا ندري بتى يقيض الله لبلاد الشرت رجالا
 بسن تانون اللمشروبات يسمو بها الى الستوى الاددي الاني ينشده لما كحوهاه 1

بين انصار المع في انكلترا ععيلة المستر لويد جورج والدكتور صليبي والمستر جونس واللاورد ليفرهولم والما اللادي استور وهي اولم من من حظيت بين النساء بثرف عنورية البرلان فةد قالت فياول
 ولو ان انكلتارا اليست متأهمة لـ الآن
تال حاكَ ولاة كنـاس
(ركنساس مب كبريات الولايات التحـدة الامريكية التي صودر فهيا منع الششروبات الروحية



 ،والمناية ويتذون بأُفضل أنواع الاطمهة وريتدون الغر اللالبس وينالون تسطاً اوفر منالتر التربة والهالوم وترى طبقات المال فيها جانحـة دأمأكا الما المسرة والجد وسيماء السمادة والمبطة لا تفـارق وجوهوهم

 المكرات اليررةة و وسجوننا خاورية.خالية وتجارتنا


 النافةةدون انتلجأ ألىالقروضواتقالقال كاملا بالديون

المسيحيين المى حضن المسيحوممرةة مل'روحه، وتد كازهذا هاله في بالاد الصين حيث "مكن من ايمال المال






أحو ال الشرت وما "تُطلبه الافكار الشريةية

 والروسيا وتام ابان الحرب باكهال باهرة بين الجنود
 ومذ هّادن المتحاربون وهو جائل فيكل انحا: اللمبور وقد قادته المناية الرابانية الى معرنا فـف رحالته الاخير
وما اشثهر به الدكتور إدي احتكاكَ بالطلبة

 اجتاكاته التي عقدها لمذا الغرض في المند والمين الما وهو كثير الالفة م الطاللب الشرقي يحب مؤانسته عالم بكل هطاليب تسهس
هذا هو الزجل الذي قادته المناية الوبإنتازيارة وادي النيل السميد هذالشُرْ والذي يليهو وتدشرع
 مبتدنًا منالةاهرةة وبها اللى الوجهينالبحري والتبلي

فرصت سانخت
لابناهالنيل السميد
نتشرف باعلان حضرات القر اء الكَرام بان هصرنا الثهبوبة ستشهيد في هذا الثهر والثهر لالني يليه هادثا جلالًا ألا وهو زيارة الدكتور شرود

 وحو اكُها ـ ويكت لنـا ان نجّاهل جنسيته الانريكية
 بمرثة الجنس البشري واير الك النفــــية الانسانية

 الاجنبية في تلا السنة وبيْهم هوريس بتكّن الني استشهد في الصين على ايدى البوكسر وبعد ان أتم


 وعغداجتماتاتكيرتفيارجاءتلكالبلادادالشانسعة

 وعاضرات كا يفد لاستاءها أرقى طبقات البلاد




الأجاب بـلاغة الخطيب وزلاةة لسانه وسحر بيانه بل بالاحرى يمسكك بتلابيب نفسه ويشقت صنخر




 الداخلية لافي طاه الخطابة الظاهرية
وهر لا يري فقط الى املاح الفرد ور لـك: لانها



 المقالات الاخالاتيةو الاجتاعية لخضر ةالكاتبالتالقدير



 وكسيرها • فن أدر انا بإن لايكون هذا الرجا الرجل الزالرٔ
 طالـا أنشدناها ؛ وهذا كان شا شأن المسيحية في أيام نشأنها أنى حات وألقت مرتماً خصـباً - مي قوة
 لالسير في شوط بيد المدى

وبواتيت يلن عنا فيا بهد وغالاوة على هذه الاجتماتات المسـائية سييةد اجتماهات في ال!
 اللساء لات هـذا المبشر لايرتكن على تفسه بل
 سواها قوام هذا المبل ور كن هذه الما الملة التبشيرية
 سانهة ينبنيعليهانِ يتصيدها والا الان أفلتت منيده فهيهات ان تهود والجميع مدعوون للار تّشاف من منهل عظانه بلا "تيزيز بين الاجناس واللـ والطبقات
 عن هالته الروحية أو الادية بان الميـاة الادبية أو الرو حية في أوسـاطهو وجاءته
 تهذيب وامـلاح؟ ؛أليس الجال في هـانـا الوادي


 لها وخدمته في اعادة بناء الميئة وتجديد معالها البالية الني هو فيعرفنا تأسيس ملكوت النّعلى الارضء
 وما يستحي الانظار ان الدكتور إدي يضن ههه قبل كل شيء في ايجاد منغذ للضطارُ والار ادرة فلا يليّي بالسامع في نوبات الهيام الشديد ولا يكمه على

الثرت والغرب

اليواء لفيف من صبية الشو ارع فاملانا في شباب هذا
 فياغنيايُناوكبرائنا منالـكر م والار يحية والهو الطف
 وفي امـال هذه المشار يع الاجتماعية اللانساية تختنيكل الفوارق الجنسية والدينية والسياسية ويتيه الغرض الى فــل الخير المطلت فسارعوا الى تليية
 والمثروع المشار اليه موقع من المستر هوارد




 يطلب نسخة من المثروع ترسل له مجآثا للاطلاع على الظام المنوي الشروع فيه


لسنّها الثاهنة والعشرين وها :

 من المباحثالاخالاقية والـلمية والنسائية والسياسية
 في فلسفة الاجتماع والعمر ان

 افتعالوا وانظرو اهه-هلموا اعلى الرحب والسمة ؛

ايواء ابناء الشيورع
وزعت للجة التحالفـالاخوي بكصروفالسسطين

 بعئت مثروعها هذا الى عظهة السلطان وورزر ائه وكار رجال حكومته السنية واعيان الـلاد وسراة الامة واصحاب الجرائد والمبالات وروُساء الجمهيات

المشروع وادلاء ما يعن لكل من الآراء

ولسنا الآ ن في بقام الافاضة عن بؤم صبية
 الى ذلكن الكتاب ما لا يلـيع مكالاً لل(ستز ادة حتى
 المبورة على أديم الارض من المناظر التي تعودت

عليا أعيننا فقللا تأثاثر لها . وانه يسوءنا جد الاساءة ان تفتر المزاءم في


 النُعوب الثغنية باُموالها . والآ ن وقد سنحت فرصة أخرى الالتعاونلى
 . كلى آراه ونظريات رشاهير أنصارار

 الؤلفات في هذا اللموضوع , انانثني



وقد تصفغحنا هذه الغختار ات" فاذا هي على ما عهدناه في الفقيد من سابك الهبارة وطالي المهجة وسالاسة اللمنى وسلامة الآ راء ورصانة التركيب ودةة البحث والتنقيب وتنور الاستقصاء والتحليل
 هنشيء الهالال ودأبه في الخدمات التاريخية والعلمية
 هذا رواجًاً واقبالآ وهي تطالب بن جيع الـكاتِ


(الاشتراكية) كتاب جديد يشرح مذهب
prove their music and their singing art, if both were used in so holy a service as this. Should we not aiso gradually strike out new styles of religious poetry, hymnody, and music?

Such are some of the ideas which have accompanied the writing of the religious dramas .Joseph, the Passover Saul -- which have appeared in this magazine. Joseph, illustrated with beatiful pictures studied by their artist in the land of Joseph itself, will be published this autumn, and is at the service of any Egyptian commnnity that likes to take it up for perfor mance. As for the shorter "Passover Night," we intend to publish it with an introduction, dramatic directions, and specimens of the hymns for choir or audience which, as we have mentioned, bring out the symbolism of the action displayed.

We submit these thoughts to the public of this land, and shall be interested to see what sort of a response they arouse.

واساليب حديثة للانانشيد والنغهات والموسيق اللانية هذه هي الآ راء أني دارت بڭلمنا عندها شرعنا في تصنيف رواية هآتميص المالمنه و" ليلة الفصحه و"رسول الشرق والغربه اللي ظهرتت تباعاً على صفحاتهذه المِلة.
 الخريف بعد اعادة طبهها فيكتاب على حدة مزينة برسوم واشثهال جميلة رسمتها انامل أحد اساطين فن الزسم ممن درسوا االصور والاشخكل في البلاد المقدسة التي حدثت فيها وقانُ رواية يوسن بالذات . وستكون الرواية كحت امرة الية
 ههذه نزوم الادة طبها بعد ان نصدرها بعقدمة نشرح فبها التعلمات المّمُيلية ونماذج الالناشيد التي تستعهلها جوقة النشبد

المعروضة على المراسـح

هذه بعض آرائنا نبسطها لام الوأي العام في هـذه

applause. The chorus, when it was visible, sung as if it pled with the souls of the audience facing it : to have been applauded by that audience would have been a sign of failure, not success.

The 'performance" would very likely therefore begin and end with an appropriate service of prayer, and the "audience" then go its way solemnized and moved. Such festivals might well take place -. as they took place in the Middle Ages -- in the church itself. Nor would singing fail to play its part. An unseen choir of sweetest specially-trained voices would be heard at certain points in the drama, and specially at the end of scenes, pointing the spiritual lesson with thrilling, unforgettable effect. And the "audience" itself would become a "congregation" which from time to time would respond with some choric hymn, sung standing by all, at some great moment in the drama, as though in response to its appeal. Such opportunities to express themselves at the critical points of the action would go far to fasten its lessons on the mind and will of the spectators. They would thus take an actual part in the drama, just as a congregation does in the worship.

So in Bavaria, during the long silent scene when Jesus washes the feet of the Twelve, an unseen choir sings from behind the scenes a chorale of extraordinary sweetness, tender and moving beyond all words. The music interpreted the action, the action lent significance to the music : and the combined effect of both was enough to break the heart. It would give a new impulse to our Egyptian singers to io-

ولو ازيـ الستار في اوبير المرجو قبل ميجاده بخـس
 يصنولـن ل山ّ بقيلادة اللهاهن ضارّعهن لنيل بركة المية واكتسابب النفوس جزاء لم زالمثال هؤلا


 المُّيلية وختختَ بالصاة المهابة والثّثير

 تنظم جوقة غير منظورة من ذوي الاصوات الزخيمة المدر بة لمذا الغرض وتصدل بنغاها في مواقف معينة من الرواية وخصوصاً في ختامَّلمل فصل لكي تطبع اللارس الروحي في
 المشاهدون (اكجاعةه) من المتعبدبن يرتلون بين آونة واخرى


وهذا يطابق ما يقَ في بافار يا فين خالال المشهد الني يغسل فيه المسيج ارجل الاثنى عشر تنشد جوة غير فير منظورة من وراءاللستار انشودة شجية تلعب عذوبتها بأوتار القلوب وتفوت رقتها وطاووتا وتاثثيرها حد الاوصافـ فالموسيقى


 متى عقدوا المة علي استخذامها لملدمات معدسة مـلم هذه

who impersonated Christus consecrated himself for that service for ten years. In long solitary walks among the lovely hills and woods of those Bavarian Highlands he held commune with Nature and Her Maker, and let the beauties of the one and the other sink into his soul, so that they became reflected in his very countenance. During these solitary retirements he would meditate on the personality, the life and character of Him whom he was called to impersonate, until his mind passed into His ; so that the performance became for him a reproduction rather than an imitation. Indeed the whole study of the Bible inevitably receives an impetus, the moment effort is given to refashion the old narratives in the new form, and then to exhibit them in action.

The sort of dramatic festival we have in mind would be something nearer worship than entertainment. There would be no applause, for the motive of the producers and actors will not be applause or condemnation but the arresting of souls :-- a loud outburst of applaise would disappoint them, -. they would feel that the impression had not gone very deep:-- a hushed silence, bowed heads, tears, the dispersul of the audience too moved to chatter, would be to them a greater reward than the loudest applause. If the curtain at Ober Ammergan had gone up five minutes before its time, the entire company of actors and chorus would have been seen on its kuees in prayer to God, led by the parish priest, as they asked for divine blessing and the souls of men for their reward. Such performers as these could only be wounded by

برامج المدارس درس الصفات والثشخصيات والوقوف ثلى الأهالل والبواءث واستدرالك المّمن المذي يري اليه المؤلف





 المثّلمن ولندع المشاهدين جانبًّ؟ فان الفلاح البافاري الاني

 الناس ونق تلال واحرشاش هضأب بانفاريا مناجياً الطبيمة



 تقليداً . وعندنا ان درس الكتاب المُدس يصطعحب بقوة


 والتصغيق لان البغية التي يتوخاها المثلون والمؤلفون هي امتلاك القلوبووأسرالنفوس وليست نلنات النات الاستحسان ولا ضجات الاسنهجان . والتصيتي الماد يخيب آمالم اذ


 المثئلون والمؤلفون خير جزاء بلمودهم وهي في نظرمّ افضل من تصفيق الثناء وآيات المدع
or looked at askance, they are all too easily recruited for the service of the world, the flesh, and the devil.

One of the greatest religious men of our time, the Indian Rabindranath Tagore has shown that he has thoroughly grasped this fact. A friend of ours who recently visited him and his wonderful boy's-school in Bengal, has sent us a moving description, in which he mentions the plays which Tagore writes for the boys, and the way in which he throws himself into the production of them. Some of these symbolical plays very much resemble the Morality plays of the Middle Ages transferred to Indian soil, and steeped in Indian life and thought.

As a branch of education the drama is indeed most important, -- if we may just for a moment go beyond our particular theme, -. though we are not really going beyond it, for in all we have been saying we have simply been emphasising a branch of religious education. No teacher of literature now feels that he can get on without the drama. Shakespeare is best taught by acting him, -- witness the splendid performance of "As You Like It" by the students of the Training College two years ago. The study of character, and personality, of action and motive, the deeper realization of the meaning of the author, and so deeper reflection, and a more intelligent work all round, -- these are some of the results of the dramatic method in school curricula. A school-master has told me that he could distinguish the boys who had studied and performed a certain serious dramatic piece, by the greater firmness of their mental grasp, and their more rapid intellectual progress, as compared with the other boys. If the religious drama were taken seriously might not the spiritual effect on the actors themselves, let alone the audience, be very considerable? The Bavarian peasant






 الالمي - ني عتول الناس ودليل ايضاً عل تأمل المول

 أملت ونظر الها بين المئة والمهاون بساء بصيرها وأديرت اعنتها بكل سوولة لـدمة المالم ولمسد والثيطان




 ويثبه بمض هذه الروايات الرمزية الروايات الادبية التي

بلحباة والآحراء المندية

 لا تمدى مذا المدار لان كل با قلناه يدور حول تأيد



 افلجادور وانادورا As you Like it

ideal to live up, even if it never proved realizable.

When we turn to the East we are immediateby met with a notable example of the harnessing of the dramatic art in the service of religion ; we allude to the "Passion Play" which is performed by Shia Mohammedans, especially in Persia, on the 10th of Muharram. Every year, when the day of the 'Ashura comes round, the sufferings and death of Husain ion 'Ali are commemorated in a play which never fails to excite the emotions of the spectators to an extraordinary degree. Every scrap of historical narrative, every fragment of speech is worked up, embroidered, combined with imamnative matter, or with down-right fiction, and the whole tragical narrative is elaborated at such length, and with such poignancy, that the audience is quite carried away on the tide of its pathos. There can be no doubt that this yearly drama has had a notable effect on the Shia religion, in emphasising its mystical and emotional side and impressing on the public mind the peculiar doctrines to which the death of Husain gave the starting-point. We are far from saying that in these Passion Plays we have a model to follow. They probably suggest as much to avoid as to imitate. Purely emotional, not to say historical exhibitions, will enervate the will rather than stimulate it, and religion if it does not strengthen the sources of right actron, is a danger, not a benefit. But the Tragedy of Kerbela is a continual witness to the possibilities of the drama, for bringing home to the mind the historic Events in which the divine Action has sometimes clothed itself, and a continual reminder of the rootedness of the dramatic instinct in the human mind. It is wise to use, train, and consecrate gifts that are universal and inherent. If severely left unused,


 أليس هناكُ ايضًا علملا توئِّا لاستهاض التصورات
 في هذه البلاد ؟ ولسانا زي مي من وراء هذا التول المى المان منانسة فلاحي بافاري يا وبارآتهم في هذا المضار لان كيكيراً

 تصص الانبيل في قالب رويات تُثّليلة وتصبح في هيز



واذا أدرنا الطرف الى الثرق نصطند لاورل وهلة
 الدين ونني بذلك رواية حآلآلامه التي بئليا الململون الثيميون في اليوم الماشرسن شير حرم ونصوصاً في بلاد








 النزامض وتريك المواطن وطِّ تساليّه المامامـة في عتول


drama of Mansoul between the solicitations of the one and the other. The plays may have been rough and the acting inartistic. Sometimes they would to us have seemed absurd, though it does not follow that they would have then seemed absurd. But the fact remains that this was a regular channel, perhaps the chief channel, in which moral and religions truth reached the minds and hearts of the common people, and not them only.

Does this fact suggest nothing to our imaginatins here in Egypt today?

The most remarkable of such plays - the festival in which they reached an inconceivable height of artistic perfection and spiritual power,- is the Passion -Play of Ober Ammergan. There, in the heart of Bavaria, even to this day, every ten years do those Bavarian peasants enact the story of the passion and the death of Christ; and crowds, not only from the villages around, not only from Germany and Austria; but from all over the world, fill the enormous auditorium day after day to see the wondrous sight. We ourselves witnessed it in 1910, and we intend to give our Readers some account of it in our ensuing numbers. But at this time it will be sufficient to note the fact.

Is there not here also something to set Egyptian imaginations a-working, if it be true that the dramatic gift is found in high measure in this land? We do not suggest that the achievemont of these Bavarian peasants should at once be emulated. Many of the factors which made success in that high enterprise possible in Bavaria are wholly lacking here, and it may be a very long time before any attempt to exhibit the Gospel narrative dramatically will be conceivable or possible here. But it might be possible to make a start at less exacting themes: and Ober Ammergau will always remain an

اليوناني مدن الرقي الفككي
胃 شهه في عرفك لامثال هذه يككن ان يسرى في مصر;اليوم! وبك Mysteries "او ח الاسرار Miracle-Plays من الوسائل المرعية لتلقين الحق الديني لجموع الاميين في




 الكتاب المقدس واخرى تشبهيات ورموزاً اللفّائلّ الادبية
والرذائلـ . والنُنس في مشادة بين هذه وتلك وربها كانت تاك الروايات جافة وتُّيلها لا فني ولّن بدت الآن سخيفة المام اعينا ألا ان هذا لا يؤخذ دليلا على فسادها في اعبن ذلك المصر ولحمقيقة الراهنة التي لا تشوبها شائبة انهـا كانت غديراً مروياً گجري فيه هيان. الحق المديني والادبي متسارعة الى قلوب وافهام عامة الثشب
 وخيلاتنا هنا في مصراليوم ؟ واغرب هذه الروابِات الشأثة التي بلغت شأواً رفيعاً في الـك|ل الفني والتوة الروحية مي ه رواية الآلامه" (1) التي "مثّل في قرية او بيراميرجو


 المجيب لِيس فقط من القرى المجاورة ولا من المانيا والئسـا

[^4]every scene. The dramatists did not invent their themes: they adopted the old heroic legends and divine tales which were the Hellenic equivalents of Bible stories, and then elaborated them according to the spiritual and moral inspiration of the writers. The audience knew the "plot," knew its climax from the beginning: the whole interest lay in the treatment of the plot by the author, in the degree of moral elevation to which he raised it, the degree of spiritual illumination he showed in treating it, the spiritual heights or depths to which he led the soul in working it out. Consequently the moral and spiritual influence of these dramatic festivals was profound. They were the greatest and most permanent educative of the whole people. Attendance was free: it was a piece of State-education, and it was to this advantage of the State that all should attend. And so from morning until evening those immense amphitheatres, whose great tiers of stone seats remain today what they were in the days of Aeschylus and Sophocles, were filled with a crowd highly strung-up, highly expectant, highly critical, but withal in an essentially religious frame of mind, ready for an appeal and the noblest faculties of the soul, to the noblest of the spiritul emotions within the Hellenic reach.

Dream, O Egyptians, dream! What (think you) would be the nearest parallel for this in our Egypt of today?

In England in the middle ages, what were called the "Miracle-Plays, or "Mysteries," were -a recognized way of teaching religions truth to the unlettered multitude. Preaching was not so much used as now, and most of it was above the heads of the unlearned. The reading of the Scriptures was ineffective, for they did not understand it: the language was too "high" ! But these plays supplied the need. Some of these were on Scriptural subjects. Others were allegories of moral virtues and vices, and the


وؤ القينا نظرة ابجالية على تاريخ الصور النابرة وصحائت الام اللِّتدة تبدو لنا لا كا كانت عليه الروايت
 اليواني من ام الروامل الاجزاعية الادية وكان مرسح الثّثيل



 روايت الابطال والاساطبر الالمبةالبونانية لملرادنة لتصصص






 الثثيلية عيقًا في النيس مت الوجهتين الادية والوروبة وكنت انتع الساليب الهنيب وأطبها الرأ في هـاع الثـب
وكان المضور في تاك المفلات مباًاً الجبيع بدون


 اثيالوس وسفوكيس تَكتظ من الصبالح حتى المباء بيكاهير


 اللواهب ورقيق الثاع الؤوحة بقدر ما وصل الهـ المقل

# Orient and Occident 

Vol. XVI.

Is September 1920.
No. 8.

## A New Method of Exhibiting Old Truth.

In this article we want to suggest to our Egyptian readers a possible new method for exhibiting spiritual truth, a new direction for spiritual energy : namely, the dramatic. It is known that God has given to Egyptians the dramatic faculty in no common measure, and yet how little is it "harnessed" for yielding a fruitful result! Very largely this God-gift has been surrendered to frivolity - at best; vice, at worst. Our idea is to rescue it to the service of God and of the people. Very largely it has been prostituted to the service of moral error. Our idea is to sanctify it to the propagation of moral truth. Those who have interested themselves in the matter know how extraordinarily difficult it is to find plays for school acting (for example),-plays which shall be both interesting and even exciting, and noble and moving. They. know how, in avoiding the merely evil, they have to fall back on pieces which are morally futile; absurdly conventional and morally trivial; leading the mind and the emotions to nothing higher, to nothing newer and truer. It would be our idea to urge our writers to supply something better: and in our serial Bible plays we have sought to give a lead, however unworthy, in this very thing.

A cursory review of past ages and the history of old nations shows us the moral and spiritual possibilities of the drama. In Greek times, this drama was a social moral factor of the first importance. The Athenian theatre was, more than the temple, the equivalent of the modern church. The Athenian drama was really a religious ceremony. An altar to what was practically the divine spirit was the centre of


اردنا ان نبسط في هذه المجالة المام قرائنّا المصريين اسلوبًا حديثا لفض المقائق الزوحية ونتشثى بهم في بهنج
 النغوس ألا وهو (الاسلوب الوالئي التميلي") ولا يخخى ان النّ
 ومع ذلك قلما أحسن زمامها وأديرت أهنهـا نحو التائ؟
 جودتها ومدعاة لتروي الزذائل في حالة ردانبها . ولنا أملا
 أداه لحدمة النه والمُمبق ع البشري ولسنا ننكر بان هذه للواهب الربانية قد لمبت دوي دوراً كبياً ضد المساوئ الادبية ولكتنا الرتأينا الآن اننتدسها لانيا
 يهمه هذا الامس يدركون الصبوبات المجة التي تاقهِهم في




 به النغس ما يكون مشباً بروح إجمدة والحق . ولا يلا يسعا





Published by the A.C.L.S.M., and printed at the Nile Mission Press, Caire.




## 

باب الدين والادب

الجوار وسأنة القربى وسيحقت له القرن العثر ون هــدأ الاغاء وارْباط المصالحه فالزلزلة في طوكيو "درن هز'آما ورجانها في وشنطن. والماعة في الهند
 وِرقب تجار الاتطان في منشُستر فيضان النيل في هعر بفارغ الصبر : وقد جاء مقتل ولي عهد سر بـيا
 الصميب الاهر في هضاب لرمينيا آذانا صاغيـة وثلوبا واعيـة من الانسانيـة جمعاء فارسلت فـا
 هذا كله لان الانسانْ قد استدركُ بانه ليس لذاته
 وهذا في تناسق تام بع الرسالة التي غْوه بولس الرسولفوق اكة اللريخماجاكالدنية اليونانية


وحلة الجلنس البشري
( عن نبذة جلناب العلامة الدكتور صدوئل زوير )
وقف الانسان بدأبه على الا كتشافات على كل زاوية من زوايا الارض فبـدت المالم عينيه هترامية الاطر اف فسيحة الار جاء ورلکنها مُتلبث ان تقلصت وضـات نطاقِا بغضل ما استنبطهه من الاختر اعاتالمديثة التيسهات المو اصهالات وقربت البعيد من المسانات

وا كتشف اواسط آسيا وماهل |فريقيا ووصل الى القطبين ونبش دفأن الاحر اش والفياض وعرف أسرار جبال الجليد الطافية فوت سطعح ولقّ صدق يوسف كولك إذ هال في احدى محأضر اته د حقق القرن التالسع عشر للالم وحدة

## 4,

وبهد ان تخ:طط المـلم الحـديث في نظريات


 من جم الاوربي و وتد اختفت الآن الانتسامبات
 وحياكَ الشثر و"تقاطيع الوجه واتشهد الفسيوولو جيا (علم وظانُـ الجمد) والبسكولو جيا (علم البحث عن النفس) والانتربولوجيا (علم البشرية) لعى فرور:



 الوسط و"الو راثة وككنه كثير التشابه الما المابادئ
 لمر فتــه والشمور بالابدية والاعتقاد بخلاود النفس كل هذه المي الا شو اهد وأكلة على وحدةالجنس

الئشري.
وتدكثفت نـا الحرب المظـــى عن وحدة الجنس البشريو الرو ابط المينةالتيتيبط الالنـيانية
 وآسيا وامر يفيا حول مائدة السلام لثقر ير هعـير
 البواسـل من كل اجزاء الامبراطرو ية البريطانية

الناسيسكنون على

 بيدآه وقد استند بولس في تصريكه هذا هـن وحدة البنس البشري في الخلق والفداء على ايكانه بالسفار المهد القديم . وما كلا الاصوات اللنادية بابوة الآب والاخاء بين الانسان الا صـدى لثلك الشُو اهد اللمودعة في سفر التكوين والازلامير واشميا. والانبياه . فــن ذا الني يتمنح المزنور المادس
 بين جميع البشر ودجهم في كتلة واحدة و وما فولى في الؤيا التي رآها اشمياء الني عن معـيـير الجنس
 الارض وزّى جمع الام باء طلمته : وبا يؤيد وحدة ليلنس البشري وتر إبطه في الاصل اشتراكَ في فداء عام شائع وقد كان بولس


 الانسانية اللفتداة من كل قبيلة وجنس ولسارن وشمب. والميح نفس سلّ جدلاَ بترابط البنس البشري ووحدته فجا، ونورآللالماوأم تلاميذه أنذ يذهوا ويلثنوا جمي الالم وازالح كل هاجز يقف في سبيل الالتسارعين اللي جصنها ه فيه لا جنس ولا


سودا، وطافح بالاغلاط الدولية مندوس القوي على حقوت الضميف ونجبر العوة والبأس وامتهــن




 من عن دم واحدكل الة بسكنوزعلى وجهالارض ولماذا لا يكون في المسيح كـفارة لكطابا الجنس اللثـرى قاطبة لا لمالبانا الجنسية ذةط : وقد تالل الثاعر المندي رابندر اناث تابجر عن المسارئ الناجهن عن التشبث بالجنسية الجردة هاهذْالبنــــية وبأ ساحق وشر مستطير يكتـتح كل الصالم البشري في الجيل الماضر فيقتل حيويته الادية . . . . . وعلى المالم ان ذذك بال بالم عقيدة

 منها وانطرحت الدولة الومانية كـ الطان الطود الشاخ ودنت تحت انقاض جدمها وسؤددها ولكنالمدنية التي أنساسبا الاجثاع ومبـال الانسان الرو يو باقية حية حتى اليوم في الصين والمنده





والمستمر اتالفر نسية والصين والمند والالالمالجمديد تحت قيادة واحدة لم وجهبة واحدة وأـل مشترك
 حقيقة الآخر , وتد استبّسل زنوج امر يا يا وعبيد


 ونال كثير من الجور را والبناليين مليب فكتوريا
 ولم تبد'وحدة الجنس البشري يفي ميادين الالتال نقط بل أيضًا في اسماف المصاين وتضميد الجرحى وخـمات الصليب الأمر ونهضة جمين الثباناللسيحية فلقد "ملكت روح التضتحيةو الخمبة ون ةنوس الاجنـاس الثباكدة والجنسيات المبابنة وتَآن الجيع الفة ودية فالية هــن روح الانانية وحص الاذات ولكن هذه الو حدة التي أَمست نظرية المعقولة والي أعلنهانـا الاسغار المدسة والتي بدت الميان أبأن الحرب بأُمثلة وشواهود عدة كثيرآما تمتور ها


 . يولـ عن انساذ ما انه دنس أو نجس (1) اولسنا


$$
\text { 19-9:1. ع }{ }^{\prime} \text { ر }
$$



 تلاميذه والابواب بوصـدة وبادر مَ بغذه العبارة

الألؤورة
ولقد كتب احدم في جيلة المكو وة الانجليزية "The Round Table" اللانيا وروى من قيلي التشبيه السطرورة عن روح




 حول مائدة وضع عليهـا الكمج والمُر جسـد ودم . ر.
 هـ كنا في اتظاركك ولم يملس اللدعورن على المشاء حتى جئت ه، وهكذا بـــد ابام تطهر روح المانبا


 لقد انبقق جُر يوم جابد • يوم ينبني ان تاد فيه تصميات اللمالم وتجدد فيه قوى الانتاج ليست السياسية والاجزاكية والجنسية فقط بل الادبيـة والروحية إيضاً . والــالم اليوم يمخْض ليلد مبادى"



 الدولية بالمبنة المسيحية ونستميد وحـدة الجنس البشري في بسوع المسيح ربا بجهود الارسايات المسيهية فو وحده الفادر على ذلك وبواسطة رو روح رأنته وتضحيته وعبته نأتي المتحيل من الاني
 والتابذ والتحزبات ويسود الاعتةاد بأن إوثنين ليس هذرية دنئــة بالا تانونه بل بل ه اباءاء ضالون يتلسون الطريق لِضن الآبَ وان الاجناس التي
 الاييض بل هي فرمــة سانحــة لـ كتلـك المتاة


 ننبذ انانيد البغضاه التي ماتت مع الامس وندرب اصواتنـا وقلوبنا على نزات المب وتو وتيــات الاخلام الجميع
وان كانت الحرب الهظى قد علتنا شيئّا 6





## قيادها ويلغ درجة الن.بوغ فهـا

 ,الوحوش ويكهلوز الثير ان وتِتنيون في سدهشات
 أو جسمياً الا بدوام المتود وطول الدربة
وللعادة "أثير شديد على النفس وعتى تُملكت هنها يصعب المّلص عنها فذكماء المُود يقـدمون
 والنسوة ثهنهم يتطوعن للحر يق احياء رغبة هنهن
 تاريخ اليونان القديم يجامون بالسياط على مذيع ديانا
 روسيا يوجد رهبان .تصنون ليلهم في وعاء من الما لا
 ؤغيرها أمثلة كثيرة كِيــيت بنا المقام كن اير ادهـا تفصتح لناءن شدهّأثير العادة على المقول والا جساد واذا كز للعادة هثل هذا التأثير الشـديد على الهـقول والاجساد و هي الحك المتساط على حياة الالنسان وجب على كل امرىء ان يدرب نفسه على
 الاخلاق و"تعو"ده مكامد الشيم

 الفضيلة وتشربب بالعادات الميـدة لـشب ويشيب

جديدة كمدتهـا الـصـالحة والعمبة والدمقر اطية فهل نحن على كَـام الالاهبة للقيام بنصيبناء



 الثرر ولكکن سوف نستقر الاحو الل ويخرج المالم
 وان غداً ناظزه قريس.

## التربيت والعادانت

 ورغباتهم وتنطق السنهم .كا تكنه ضهاؤه و وتنطوي
 يعتادوز عليه لاز هالمادة طبيعة ثانيـةه، وكما تا تا


 الالال والمثي والقيـام والةمود والسـلام والوداع وغير ذلك من الحركات الجسمية والنفسية بفضـلـل الهادة وتأُيْر ها

كذا الصائغ والعامل والشاع والفيلسوف وكل ذي حرفة أو بهـــه لا يبرع الا بتأثير العـادة



الصدقو الا فق والـب النيّبُدت
فروعه فهي تور منه -يث غما
والمدل'والمودد من ينبوعه انمثقا
فيث لادينَ لا عدلّولا كرما
وعغَّة النفس غرس في حديقته
لولا التدين' كاز الثر' ' بتكا
الدن يكسل رب"ّ "لتاج متفـا
ياذر البنيَ حتى ياُمن الندَما
الدين تَّه أُسدَالالاس عن شـيم
تدعو الى الزهو مَتى خلتُبا غفا
بالدن أضخىأخو الابسار منصرفا
الى الصلاح فيوليالخير مَن عدما
الدين يبني ملاجي ُكجزّ فندت مأوى لَّي آَة أو مشتكِ هرَّا

الدن مرّض عسكينًا وأنقذه
بعامل ' البر مكا يبتـكي سقما
الدن عالَ لوجه الثه أرمةِ
وجاد بالرف ف مثل النيث منسجل|

وهو بـال الكال ،نزهَآ عن سلطال المادات الضرة نـا التدخين والمسكر ات والشتم واللمن وغير ذلك من رذاءّل النغس !لا ثمار غادات سيثة أيّنمت في

 ولتد قال باكوزالفيلسوف الاننكانيالثهير
 منظمة مهذبة رغبت عن قبيح المادات لان قواءد التربية الحتـة والجهود الاصـلاحية على اختلاف

 عبدآلمادته وليس مانسالطاً على ارادادته يصمب جداً تنقيته ما يعطلّ كال رجو رجلتهه


 بعةولم وأفهالمهم القةقرى ؛

 نغوسنا يا قوم دبوا أولادك على الفضانمل من المهـد

 (حبي) (لاستسلام اللى عادنم

يا يانانلا عن عظالم غودروا رمـاً
الهُ ميَّ
ان النلاد نصيبُ المتــين ولا


- من لاذ بالّه كان الّ ناه

لا يمل الش' عبدآ طاهر T شيها
تم سائل الدمرَ تملم من مِائفه
هني المقية فاجمس نصها هكها
نكل شمب بحاي الجسم منبسطا
ونتهة الدين فيه طا كت النسطا
وحئا الدندن روح الثـب عاثبه
وحيث لادين خرَّالثشب غغتما
وصفوة التول لاتخنى على فهِم

الناس لادين يرعأز زباينة
وبالتدنِ تندو أرضنا كسـا
(المين ظالمر خيرالش الشوري البناني)

نأُرا بواطن أو هـهوا تحى أمـا
الدن يكسع جيش الباكاتاتوتد
والف كثينًا فيسي منه نهنها
الدين بكمل ذا الاعواز مقتنبا
بُلْنة اليش مسرورآ بـا غنـا
الدن يُخل صبرآفي الهدور فلا


, لا تشي بالح حل أو ألما
مل لاماماتة في قلب الجِود دحى
اذا رأى الخون يجاجو الغنس متنـا
ومل سمتِّ بن لادن يردعه
عن مركب الني عانفالفيأو رهـا
وهل ترى الدن متداً بيناربه
على شهوب فبادت أُو هوت عَها
لابل زامها تطامت في حضارتها
وفي سماء المالي فاقت الأُمـا
والجِد ماحل في توم نقام هم نأن وأمست مباني أرضهم إِرْما

ألثمرت والغفرب
رسول النُرن الغنرب


(فرت)
بو بليوس - (شاب روماني) حسنا يا مولاي ! - ما

هل لدلك اليوم الخبار مرع عالم الفيب ؟
( كو ديوس ز ميله الشاب جالس. جانبانه يتّمى)
فارو - (شيخ روماني) ياللعار ان تخاطب ســاد

الوقح المتّون :
سمرجيوس بولس - ( الو اللي دعه ههني يافارو !

وماذا عــاي ان اقول لاك ؟ -- أني اريد
ان يكشثف لنا عما وراء هذره وهذيانْ بوبليوس - شڭرأ للك يا مولاي لاجل "تعطفبك
عليّ وصيا نتي منه فانه كثير آما اِروعني ــا ما
وراء هذري وهذياني؟- كأّي أهني دائـاً :
نمر ما اكثر هاوراه هذري الذي يضهر

الو اللي - هل لاك ان تّتكرم عيما - ؛

- رسول الثرق والغرب الأنعل الثاني - المثهد السادس

قبرس- شرفةّ دار الو الي الو وماني-الو الي جالس

 اللسماء الصافيـة وتحتها ثنية خليج بافوس - وقد ازدانت زرقة الـجح الابيض المتوسط الياقو"يـة الصـةر اء بثنيات "كوجات هامسة كأنـا خرُج على اهداب ثوب وفيه| ربوات من الذر ات الاسيةّة تبرت

 وسلسلة جبال ترودوسقد
(1) تطاولت في الفضاء من هنبطع الــهِ في ألـةه الثمالية وكنوا يّحاذبون اطر اف الـلديث بص.نة غير

نسبة الى جزيرة باريوس

بوبليوس-أؤليسالهوودالاعز اء هستودع الاسرار
 الزومان ؟أو
الو الي - هن: يناني ان انقاطكاك يا بو بليوس ولو انه يصمب علي" ذلك لاني اريد ان اثرح لك
 أنساه - با ارستارخوس لست أعبأ كثيرT بأدونيس ولككن ما غر ارضك بن التلميح المى أسرار ,الوسيس؛
ارستارخوس -أردت ان اقول بان هذه الاسرار التي ثهد لــا افلاطون نفسهي والتي استمد .نها الدن في اليو نان أقدس وأعهق عناصر• جزغت من الثشرق لا اللزب وههكذا ا من
الثرق يثرق الور "

 لاستدر الكُ كل عيق بقدس في ديانتنا الغربية
 ! العاطلة ال!فاسلة.-- واستميحكاك الهذر فيهنا القولك

 والفلكينين والسحر: والباطنيين واللاهوريّين

 هذه الصغة: كيف هال الدروس في المدرسة الثرقية ه هل يكاضر اليوم الاستاذ عليم عن المبرانبـة او العامْ الخفية التي وراء حجهب الانفهامء واذا كانت محاضرته عن هذه ها فا مي الاخبار الاخيرة التي تلقاهما بن أفهالك الغيب؟
 بعلوم الشرق الغريبة ـ ولـكن ما ما قورك انت

 اليونان شيئًا من تماليمها ومدنيّها ان لم 'قَلم رورية
ارستارخوس-- (فيلسوف يوناني) هذا هين ثابت


 شرقيين ؟ ف فقد قيل بانه سافر حتى وصل الهى





(1) الوسبس مدينـة في اليونان (r) اله المــال

لذذكر عند اليونان


 الوالي - ليست السـألة كـبة أو بغضاء فان الرجل كير النفع لي في بيثي واسُستقصائي . وانيم

 لديه هوة عيبيـة ، ولكن هناكُ أمر آ آخر نهو اليهودي الوحيد الني وُنقت اليه لمساءدني
في درس التور اة الهوودية

بوبليوس - وما مي أسماء الآل لمة الثشرقية والثر بية
التي يتضمنّا التور اهـ:




 يابوبليوس ولكن خاب فألي: واني أشيرعليك بالسفار موسى هذه نهي الكتب الو حيدة التي
 وأطفأُ لوعتها بالنسبة للدن والفضائل
الرستارخوس - نم فان فيلي الذي أحبيبها أكبر



هــهه مي الماوم الثـرقيـة ؛ وقد أصبحت نظريات اوزيس آخر (مودة) في رومية على
 سخيةه:
بوبليوس - هنا يتخق بوبليوس "م فارو ـ (ـكي
فارو ر رأسه ساخراً
 ولكن استق لا اقول عن عُسي هثلاً : الني أعلم يقيناً ان هناك عالاًاً فوق المسوسات


 افالاطون وارسطاطاليس والبقية - يشيرون
 ,الاستخلعت ايضأ بانهم يتحاشون المج بين
 ولكن عندما بألتهم عن حقية هـة هذه الوحدة

 مي الى هنا ؛ هسيًاً. ولقد وتفت بهد ذلك الك من تلميحات كثيرة انه من الثــرت يشـر

 على ابواب الثرق لمدة سنة:ولاني انتيزه هذه الفيصة المثيةواستغتي الثرقفيحيريني.ولاني

الو الي - (بهعوسة . وكاز قد استرق
 ان تكون في ال:قار الى أسفار موسى أكثر أنى



 الفر د الو احد؟ (باحتقار زائد) وهذا جزء
 حيادنا اللديني (أيتها الآلَة ! ) وتوليتي لمدة
 فارو - نه انــا خلف فاسد سيئ (أسلف شرير . خـيث وستكون أعةابنـا أضل هنا سبيلا .



كيف بنا في عهد كوودوس ؟ الو اللي - فالاكس 1 أنا أَحوج المى من هو أعظم من هوزيس لإملاح الهالم الل وماني واسياء هواته في هذا المصر . وهذا يذ كرني بأمر هام : لقد قلت باز كل اليهود ميتعجرفون
 ليس كههم فقد ثهدت بالامس في فناء دار أعيانهم المحلية اثنين من أغربـ مارأيت ليس كبقية المهود أبناء جلدتهم نقد رأيتهما ثههين (1) (1)

الو الي

 يكليه عليَّشعوري) : افـ لالهوود شياطين مردة



لي على تفهمهمه
بوبليوس - (لـكادودوس على حدة) وخير همو ان

 راتبا ضخخا ؛ (بصوت عال) نم يامولاي انلك
 اسمه



 في نظري نظريات علية مثل هذه التي تودهـا


نعبدها في بافوس القبرسية ا
 الماليأيها العبيفني أخال الو الي ميت:بض النفس Venus ( 1 ) ميلّ الفرودبت
فارو ــ هو ؟ هن ؟

الو الي - أصغرها وهو يُصير القامة . الما اللا كّبر







 , أخرى
 بالآل مال ولكن ماذا يقول أستالـل ؛
 .يلى عليه وان كان عند ذينكا الرجالين جزء من الحق يكهله هو فانلاثك انه ينتهز الفرصة
 بوبليوس - (لكـودويس على حـدة) كا ولو ولو
عرفِت من تَسميه حكياً !
 بالهو اب : فان احتكار الرغائب الدينية أمر قاهر على الاستاذ :
 حول أحد مواطنيه من أبناء جلدة عليم أيضًا







الوالي -( (بنتور ) كنت أود أن ير يكنا بوبليوس
 والا فـكيف اسرد دلم ما قالاه: كانت مادة


 لا لالم بثل هذه القوة--ليس قوة الفصاحة
 جتهـا نفسي - بل قوة شــايدة الفــلـا

 كُفائق ر اه:ة مستاندة الى اختبار كـا بدا لي!
 الالهة يبرق على حياه : قوة : يالها من تورة :
(1) هذا تول من اقوال يوفيّال الثاءر الروماني

 الهِّا مِن الشُرتِ

## Y79

 شفتيك اسم ذو سلطان شرير • سمهته وانا داخل
الو الي - ليسوع - -
 ها : اظن اذ ذيناك الاجنبيين قد عـر الما الى الهنر والمذيان : اني الستحالفك بالله جميعاً ان الم تصهتوا ريثّما اصلاح (ان أهكنن) التنافر النى المى
 اللهسبحانه و تعالى وبقوة السيحر التى لدي"لالثك

 ثم بقر أ بـسرءة من كتاب عهب الني. وامابولس

يدخل أحد المبيد)

العيد- الخطيبان الهووديان بالباب يا ـوولاي
الو الي - ليدخلا مَالاً :



$$
\begin{aligned}
& \text { الو الي - سلاماً נكما أيهبا الصديقين : }
\end{aligned}
$$



 ك و ولميع النابي

زميلي النذل (لا تانسوو بان:ا تحكادث كصهاب) وقد أكا كد الخطيب ان الله قد أظهر ذاته في ذلك الانسـان مؤيدأ أقواله بالبر اهين التي

 أعجبي ان اليونان يستمعون لهـنه الاقو الل وتروت في أسماعهم أ كث من اليهود ارس_تارخوس -ــ ومن هو ذالك اليهودي الشهير
 واوزرس
الو الي - هو على ما أظن يسوع المسيح الناهري



والاشارات-ـوهو الآن دممدم دمدهة)
 اليوم
بوبليوس - (كلى حـدة) انظر !ألا ترى كيف
 , لكکن السـاحر اليوم كيس في بثـائهة هن الحال


(1) اوزيزي فو الالُ المتجسد عند تلدماء المصرين
 الوالي ! !اباك ان تسمعه ! انه يتتناك ويسي لبك
الوالي - المع أولاً ماذا يقول ودعي المسه

 وسأقاوم سـحره ما الستطمت وسوف ترى أيا
الةوتينتسود (كنيظهر ه ويخطط فيالارض) بو بليوس - (اككوديوس) انه جورت وحيـاة هر قليس. خر افات عقيمة تضنحكني ا كثنر من هزليات بكوتوس وترنس.ولكنرز زانة الوالي اكثر مايجب--و انظر المعليمالدجال ! واخال فينظر اتذلكا الفتح سرإيستو قف الا الصار . السع : هاهو يِيدأ بألكام واني لا أضيم هذه الافرصة ولا بألن دينار بولس - (اللي لم يفتأ عدرةًا بسرجيوس بولس)
 زنســك من قوة الملاص والمر رة الحقيقية
 قد ذاعت بِشراها لدى جمي النـاس فازمبنـة

الو الي - شاكر آلك أَيما السيد النبيل. من أينأنت وما اسكاك الرك,
برنابا - المي برنابا ههودي قبرسي. العغو يامولاي!
 كذلك وانت ياسيش \&
 طرقيخيلته فكار جديّد) - بولس ؛
 ور عـا أنت دخيل \& .



 لـهلك اشتريتها ؟ بولس - كلا :

ولس - حر" الاصل ؛


 رسالةهن غنده قل ن:ا ماوراءكا والوالحتحلفكاكبه أن لا تاكتم عني شيئًا من رسالة الملاص التي ت:نادي بها فها أنار جل يتلمس الطر يق طلباً

في شي يكهاله فلا يفوز بطائلم بولسِ - (علي حدة) أم إفوق حد"الغرابة بأمر

لاقول ولاكاملايسمعصوتها ولكنها تحد"ث


 اللني لا يغنى بشبه صور الناس التي تخنى لابل وصور النسووة أيضأ (يشير المى الميكل كتهه ) والطيور والدواب والزهافات (باثشمثّاز) وماذا تجد ء وماذا اتْتغار بعد هذا كها ؟ ؟ ماتر اه الان أَيْا الو الي .فقد أسلهمها الله في شهوان قلوبها
 الى رومية بالادلك وهياكلمــا والى شعر ائكـك



 سعأدة الو الي لا لهم استبدلو احت الهو اللّبالكذب . أسلمهم الى أهواء الموان .لان الا الثاهم تاجرن



 بو بليوس - أليس من بالمه ع فان كاكاته تحرق كا كار آكا" وتلّع كلافقو ان .لا'أطيق صبر آعلى

احتا
فلرو - يا لشقأكا أَها الشـاب ؛
! !لجهل قد مضت وانتضت والله الآن يأم جّيع الناس أن يتوبو الانه سيجازي حسب أعمـالل . فالنين بصبر في العمل الصالم الما يطلبون المجد والكر امة والبقاء يذخرون الحيان المياة الابدية والسلام -الههودي أولاً ثم اليونالي لانه ليس عند الله مُاباة في اليوم الذي فيـهـ
 علم -صه حرصاً على حياتك ا
 يطالوعون لليحق بل يطاوعون الالم فسخـط وغض: . شــدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر .الهوددي أولاَ ثم اليوناني .(بكوم

(بوبيوس)
بوبليوس - أيتهـا الآلمة ! عونآ مبمدك الاهين



بوثّق)
بولس - أبها السيد النبيل بولس : اني أعلم يقيناً انك ر جهت الى الّ منَّالاوثان . اللهَ الذي كنت تهجده في الغالهة ها أنا العلنه لك الآل
 الالشري جز اء تر كم لهذا الاله الميء فانهة قد أظهر قوته اللسر مدية ولاهوته للنـاس في


يمهالون مثل هذه يستوججون الموت يفهونونا رماك ربي ! - بل يُشرون في فملها وتنتشط أنسهrه! بوبليوس - ( بهم بالوقوف) الـون ؛ (مرع الى بابب



 على هذه الاهور والغفر ابـ لالذين أخطأوا وأنابوا اليه
 الخروج. بهانزهذ الالنسانكاديقتلنيا

لاحر الكُ به )



نار تتي وثقلت نفي كـيا

بولس-(بلا اتعطاع) اسمع ابِيا السيدالنبيل بولس: ان بر اللها تد أُعلن في ابنه الني أرساله. ليسوع
اللسيح ابن الهّ المسوح ؛


 وهو كذاب جُدف ! اصهت : فان الـكواكب
 الوالي - (بوجه شاحب) انك تُ تخرب بي في الـظم يا مولاي ولكنك تضرب لتبرئ . كاباتك حذ فقل ولا تكم عني شيئا
 لثشويني شياً : فكيف انهده و (بصوت عال) أنت أُبا المِدف:

 سططح الارض حولنا لكي ير كض قارنها . لم
 فـدخلت الخطية والفت القلوب فارغة وبالخالمية دخل الموت . فاي ثير كان للمالم من الامور التي يستحي بها الآ ن ء نابة هذه الامور هي اللوت. لان اجرة الخالمية هي موت- بوت.
 جد قونه. وهذا اللوت ظاهر الآن المامرأمبنان. بوت الفساد والمالة والخّبث والمار . ترّى

 ون كل اثم وزناوشر وطهع مشحوناًا حسهداً






 تكد"ف بهـه ( يـستريم هنيهة ويستنـد على (

 فاني في عذاب ألمي في هوا ها اللكان ا (يعفق




 ولـكن الآن خارُ القوى .ريكف الفر ائص يا بولس لاناك أوقعت الزعب في فلي ولي ولا



 "سـيس الحاجة الى المزلة والانفراد . الوداع ؛




بولس - (ينظر بثبات وراء سرجيوس ) ما هذذاء







 من الني في جانب الرب . من ؟
 يتاهل الـر ائيل ضــد روبية الآن . حق
 وخر الانته . دنت الساءة فصل" يا ير نابا لنيل




 سبل الها المستقيمــ ! ( سكونون عيق كأن


 يـيه عل عينيه



وولس - فلتشرت علهـا شمس البر والشفاء في
أجنتحتا
برنابا - ولن تغيب غنها ؛

(البقية" تأّيك)
( )
(1) العel

في قرية !e:هيد هعر (ععيفنة)
تسهو بهفتهـا على الجوزاء
خرجت لُّلاُ جرة من جدول
ينساب في البطهما, كالزمطاء
والمبت •نـبلع وفي أبدانه

والز هر يبسم في الرياضوفيالربى
والشُهس ساطعـة على الارجا.
والارض منوشي الريعتجمدت
من سندس من نبّهـا بزداء
والمال سال شبيـه سائل وخة
يكري على درر من الڭمبـاء.


عادت بكرتا تسـيـر للارها
كالشهس فوت الق:هة الزرقاء

لبس ببعيد وقد نظهبا احد الثشراله في هذه القصيدة

ان هو الا انتصار يا بر نابا ؛ ألم يُششر بانجيل
 قيصر ؟ وهذانانٔب قيصر : قيصر فيروميةا
 الرومانية ملـكاً للرب ومسيته :
 ! بولس - فانت لست بعـد بشاول ! ولن

من الآل فصاعدار
 بل كز المسيع وسيكون أيضاً . ولـ

في طريق الانْيل وسنتهةبه حتى المنتهى
برنابا - والآن الى أن يا بولس


لارت اللي يؤمن لا يتسرع . الافق يتد


فابسترسلت الاشهة المر اء على وجه المياه) ماذا

جهة الفرب وراء أشعة النور)
بر نابا - (بصوت فافت ) رومية ؛ (يرقبان قرص
الثهنس وهو .يختني)

فتعايلت في رده4 برجا••
لـجوعه عن ذاك خـهـر رجاء
فاستل هديته وهال , بكغوة وخشو نة

الن + + بيي ما اردت فانني

لـا رأت ان ليس جدي ردهه

عهدت اللى حسن الدهاء وجردت
.
 - في غرفة أخرى بحسن دهاء

فالمبا للك مآردت فاحـدقت
بالطفل وهو مجلل بـنـاء
ونجت هِ وبر ضها و"نفست
بعد النجهـاة تنغس الصعداء
ملت له نار القذـا, واقبلت
وعيونا
جاءت وفي يدها مسدس زوجها
وحشته سهـبم منية وقضـاء
قالت له أو ما تمود عن اللني
تبغيـه من بن بني ومن اغواه

rer

- هسناء جملّ العفـان بثوبا السن التـتف زينة الحـنـاء

لهت بمرجة الطريق هتـأبعا
 ود الكلام فـا أهجابت سؤلد

 وهغى وبجر المب في الامهشاء

بن بعد أيام . أته وزوجها
في الفـة وحبـة ورلا,
رام التقرب خادعا من بعلهـا


حتى اذا وثق القرين بوده

كثرت زيارته فنكل صبيمة
يأُّي لدار مـديقه ومساء
وافى وكان صدنیه متفيبً
عن دار• في ليلة ليـل
وافى الائم كسلب عرض صدنـه
ولسلب عرض المرء شر بِاء
وضياع تنس المر أهون عند.
هن سلب هنى الدرة البيضاء والفى وهال الوغد هيا لك اذعني


القاضي المتنصر

روى التاريخ ان نفر امن كمار موظفيالماكوهة





 الاوامر الامبراطورية القاضية بالستئصال لك أجني

共






 والتأبين

寿

خـير مثلي ان اموت شغيـدة من ان أخون طهارني ووفليم

أأخون زوبي ان ذلك عاره
بيقى هـدى الاجيـال والانا
فاجبها كلا فقـالت هرحباً
خذها اذن بن كف ذات خباء
تودي بروحك للجحيم وهكذا
.


والورت الخوان خير جزاء
غرزت بامبهها المسدس فأنبىى


فغذا الخؤون هدرجاً بدماءه


خير النسا, اليك خير تيهية


أهت على بلد "تقلا تأرضها


هيا الميل علم الطلارة والوفا هيا الملي للاطهر خير لواء

وتقدي بيـن نا النساء فاءا أنت التي ظبرت على النفراء

وكانت دعهودية ذالك القانفي الغيور في ريـع

 في كيفنج

وهو قاض في هونان زهاء الالربهين هن العمر وقد
قال في احدى صالو اته :



 ولاتز ال بیض هذهالاجساد الم:طةباقية لميوهنا هذا
اصل اليونان







 الإ صليين وعهم أخد اليو نانيو ذ جلة مسارفنغر جوا

 العرب) وزفس اوجوبيتر اي المشتري

## صحكائفن بن التار صناءة التحنيط







 والقرفة وکل أنواع الاطـــاب والعطور ويدهنون


 من المواءثم يوضع فيتابوت منخشـس أو من حجر

لينجو من الهذاب وقيـل ان عسـرْ ه هجموا عليـهـ
 والقوه لالي الخارج فادلوه المى الكلكاب ولم يدفن
الزواج ك:د الرومان

كان الزوأج ءند لزومانْ من الامور الضمرورية



 وكانوا يغطبون اللبات مهة طويلة قبل عقد الزواج

 وكان الةرينان يثبتان تلكُ الثروط بقشّة يكسرانها



 ششر ها إسـان رمح اشارة بانها ستكون عن قريب


 ورمدن ومغزل . وعــد وصو ولا الى البيت تربط
 مذوب لاجل منع قوة الستحر وبِبد ذلك يمهمونها


اول شاءروأول فيلسوف عند اليونان
اول شهر اء اليونان هوميروس وقيل أه كا كا


 حروب طرو ادة والثانية سميت اوديسي Odyssey وموضوعها سفر انت عولوس بع-د افتتألح طروادة وها من أجود الثشعر وأفص:هده امط اول فلاسفة اليونان فهو ثاليس الذي من أثهر تعالمه ان الماء هو أول الكاثناتات وع:ه وجلد سارُ الصور والمو اد وان الله أو جد كل شيء مئ من الباء وهذا رأي قدم ذهب اليه قدماء اللصر يبن وعنهم
 هقبولا عند كثيرين بن علاء هذا الهعر

$$
\overline{\text { اليد الاغيّة }}
$$















 وقد اليقظ هذا الخطر الاهر هشاءر روسيا
 ان الآلام واللثات توقظ العاطفة الدينية وتيّيها

هساوى ع الجيش الاحمر
عةدت احدى الصجف الالالية فصلاً ضانياً
 ضد رجال الدين عند احتلالم لمدينة ريغا في سنة
 اللقدسفيالمدارسوا انهكاو احرماتاتالك:انسرواءاءلى

 الثيطان لانه الثور وي الاول الني انقذ النالس من
 واججروا الاعي الارغن على مشار كهم في النثيد

 بيضهـم في دنيء الامهال كتظالغيف المراحيض


 رفاتيح الـيت بم اناءين فِهما ماءو ونار

الزجاج قديم جـداً وقد ذ كر في الكتاب

 والمرجح ان المبرينين اخترعوه أولاَّ و"قنتوا في


 اهل البمدقية الرآة الاوالم من لالجمج

## الخيت في روسيا

البر نس توروتسيكي من مشاهير اسآّذة القانون في جابهة موسكو وقد بعث الخيراً برسالة اللى بيلة انكليزة يزف الهــا بشُرى قيام





 هنعدهة في روسياتحت نفوذ الماكوهة البلثـثية



الثشرت والغرب
هل أنت مليو نِير ؟



 |'

هل اهصطلا الناس على تعر يف الثروةبوفرة الملايين


 وانازة سبل الجهل وتشّجيع العالوم وترقية الآدابي
 لJ لم منا من الثروة. فرو كفلم يستطيع انيكصي مالديه
 يو وياً والڭن من ذا الذي يستيطيع ان يكصي الثورة
 التي تقضيها في هذه الكياة ع ان الهالم لا يرباً بانسان

 والاريز ويدعها "تر وهو عنها من الغافلين تستطيع ياهذا ان تأتي في الدقيقة الو احدة







الجحاهتحالموه
 الاميريكية رواية غريبة عن الر حوم البارون الداديوند الماند

 فواله سوء هال الخوثه الهوود ولـل عاد الى أور با عقد اللية باله من مو ارد مادية على اعادة بناء الهيكل في


 الل:يين وأوعز الههم ان يزوروا الـكنا'ئس والمساجد


 في المكتبة الو طنية بِباريس والثالثة في فلسط










## الحياها بعل الموت

$$
\begin{aligned}
& \text { رواية تحت الطّع } \\
& \text { أدبية تاريخية غرامية اجماكية }
\end{aligned}
$$

وهو أول كتاب عربي في وصف مالة الاهمالي





 في الحربالى جانب الحلفـاء، ، ووصف القتال في ثمارك الالرددّبل وميادن فالسطين هوما جرى للسيد نيبـ والسيدة أديل بطلي هنه الرواية.رلانثخاص
 كل ذلألع بقالب روالئي وطر يقة في التألئ مبتكرة

 وتطالب من بؤلفنا اسكندر الخوري بالقدس
 عدا اجرة البريد



 ويخلف لك حسرة ولوِعة ـ هـاذا أنت فاعل ؟وأني السبل أنت طارق؟

















 أنفع لا من ملاي الجن الجيهات

Deep thought produces deep theology and deep piety. When our thinking is based upon the Rock of Ages nothing can disturb us, and we know that " God is in His heaven ard all is right with the world." What calm confidence those minds have that are stayed on Christ. There can be no eccentricity of thought when we have found the true centre, and all our being swings around it. This sobriety of mind which has found its centre of rest in the contemplation of God in Christ is at once the best sedative and the highest tonic for the human soul.
"Jesus the very thought of Thee" sang Bernard of Clarivaux in the Middle Ages:
"With sweetness fills the breast,
But sweeter far Thy face to see, And in Thy presence rest."

That was the secret of bis cam in an age when men were kindling the fires of persecttimon in the West and drawing the sword of the Crusaders against the Saracens in the East.

In the sane century, Al Ghazali the Mohammedan mystic in his book on " the Marvels of Creation" wrote: "To gaze up into the vault of heaven drives away anxiety, removes the whisperings of Satan, takes away idle fear, reminds us of God, banishes evil thoughts, cures pessimism, subdues the passionate, comforts the lonely and is the best direction of our" face in prayer:" Did not the Greeks call man anithropos, the being with the upturned-face?
"Hast thou not known, hast thou not heard? The Everlasting God, Jehovah, the creator of the ends of the earth fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. He giveth power to the faint and to hims that hath no might He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary aid the young men shalloutterly fall: but they that wait for Jehovah shall renew their strength: they shall moms up with wings as eagles; they shall run and not be weary, they shall walk and not faint."
S.M.Z.




 بل لنف حوله بكيتنتا

 "قوّ




 !!لسـهين ي الشرق


 بالنّه ويتصي عنا الأفكالر الششريرة ويبرى اللتشاؤم وسوء



 الارض لا يكل ولا يعيا . ليس غن فهمه فئص . يعيعي



you will think. The Christ-centered life has largest radius.
"The life of Christ" says Jean Paul Richter, "concerns Him who being the holiest among the mighty and the mightiest among the holy lifted with His pierced hand empires off their hinges, turned the stream of centuries out of its chanel and still governs the ages." History is His story. His Incarnaton is the dividing line of ancient and modern history. His life and teaching, His death and resurrection have changed the character of architecture, sculpture, music, painting, poetry, philosophy, ethics, international law -- all that constitutes civilization.

If we cease to think of Him we impoverish ourselves. All spiritual influence is the effluence of His affluence.
"No one ever plucked
A rag, even, from the body of the Lord
To wear and mock with, but despite himself
He looked the greater and was the better."
Faith kindles the fires of thought. Agnosticism quenches them. Life eternal, life abundant, begins for the intellect when we seek to know God and Jesus Christ whom He has sent. The fear of God is only the beginning of wisdom. Perfect love casts out fear. Search for truth in the heavens above: in the earth beneath; in the waters under the earth. Take the wings of the morning, penetrate the darkness of stellar space beyond the spectrum and the telescope or search the deeper depths of the human soul -- "all is yours for you are Christ's and Christ is God's."
"I should be ashamed," said Noah Webster, " to acknowledge Him as my Saviour if I could comprehend him -- then he would be no greater than myself."









 في تشييد هِ تلالـنـية



التحسينهم زغ انوفهم



وهخاةة النّ تي فقط بده الـكـكة

 الارض ينشرالجنحة الصباح ويخرق سخف الالظهة في فضال،


 مخلصاً لي متي استطعت ادراكه لاهه في هذه المالة لا يكون

completed his last chapter of the Decline and Fall; Herbert Spencer when at the age of thirty-two he calmly announced his intention to write a complete Synthetic Philosophy; Arthur J. Balfour finding time to write his Foundation of Theistic Belief in the midst of a national political crisis; Theodore Roosevelt, naturalist, hunter, historian, literary critic, statesman and apostle of the strenuous life -what noble examples of the fearless thinker who girds up the loins of his mind and brings every thought into the captivity of obedience to some great ideal.

In Egypt slovenliness in thought is far more common than slovenliness of dress or of speech and it is less, excusable in those who have had the privilege of a modern education. Yet we seldom rebuke it.

Instead of clear-cut, crystal-like concepts of the great fundamental categories of thought the slovenly thinker uses words without defining them, leaps at conclusions without the process of reasoning and generalizes before he has mustered a corporal's guard of facts.

The real student of nature or of the supernatural is swift to hear and slow to speak. A University is not a knowledge-factory or a bureau for a classified card-index of all that may be useful to the casual applicant. Shoes may be repaired and even trousers pressed "while you wait" but education can net be masticated at a luuch-counter although the train of desire stops five minutes for refreshments.

This is an age of specialists. But the first qualification of a specialist is to specialize - to focus thought - to know in detail.

Loose thinking has been the great cause of heresy in church and state. Political fads, new religions and patent philosophies find adherents because men do not think for themselves. Theyhave lost the girdles of their minds. Their thoughts are at loose ends. They are driven about byevery wind of doctrine and captivated by the latest fad. Remember Jesus Christ and

الزومانيةه) --هر برت سبنسر في الثانية والثلاثين من عمره
 كتيب (الساس العقانّد اللاهوتية) في وسط الزمات وطنية سياسية--ثيودور روزفلت الطبيمي وأصياد ولمؤزخ والناقد


 والبذاذة في الفكر اكثر شيوعاً .بـ بذاذة الملبس



 الحقابّق







 الأتأتُ والتُناصيل


في الدين والسياسة فالنوايات السياسية والاديلن المتـتحدّة
 اليها لاناللاس يكجبون عن التفكير لانغسهم اذ قد اضاعوا

must have been to read and appreciate Ephesans and Romans on a hot Sunday morning crowded in an upper room! Early Christianity did not follow cunningly devised fables. It did not minimize the facts of revelation to escape mental difficulties. It did not linger in the shallows of Deism but plunged into the depth of the mysteries of the Trinity, the Incarnation, the Resurrection, the Restoration of a Universe, the solution of all its Riddles by Redemption : "O the depth of the riches."

Concentration of thought for Peter is to tighten his belt, to gather in all the loose folds of his robe, to free his limbs for running through the surf, for tugging at the oars, for wrestling against wind and tide. He reminds us that in the realm of thought there is progress and service and conflict. We must gird the loins of our mind like the runner to win the prize, like the Master to wash each the other's feet, like Paul's soldier of the Cross who has the loins of his mind girt about with Truth. Not a leaning on other minds, a hanging on others' girdles, but independence, strength, vigor, conclusiveness because exclusive of the inconsequent and the incompatible. Perhaps this is the significance of that strange Arabic proverb " $A d r u b$ akhmasak fi asdasak - apply your fives to your sixes. That is, use your five senses in all possible directions.

Such girding of the mind, such concentretimon of thought on the highest and best is the perpetual secret of a strong will, of decision of character, of perseverance of aim and singleness of purpose, and clearness of vision that bring open success or at least enable us to wrest victory out of the jaws of defeat in the arena of truth.

What men have done men can do on this battlefield. The record of this warfare in the breaking of lances and the swift movement of the rapier is inspiring.

Galileo le tore in i typal assembly; Luther before the diet at Worms; Gibbon the night he

ما كان عليه النس_يحيون الأولو وِم ير يرأون رسائل افسس ورومية في صباح أحد هار حششورين في علية

 خانئشة في السطحيات والاعتقاد بالشّه وحده دون الأوحي بل












 وتنطّز الدهن واستجاع قوى الفكر لا حاسن الامور

 وامثال هذه التي تنسح المامنا سبيل النجاح اوعلى الاققل
 في ميدان الحق . وما عمله الناس من قبل يستطيع الناس
 تُطاحن الرماح وتطاوح الحرابِ تذكرة و'لهام:


. too to be satisfied with surface knowledge -.. to become an echo and not a voice.

The Apostle Peter, however, entreats us to do hard thinking, not primarily because we are men endowed with mind, but because we are Christians endowed with the Spirit of Christ.

The context is very significant: "Of which salvation the prophets have enquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you: Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, aud the glory that should follow. Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto yon with the Holy Ghost sent down from heaven which things the angels desire to look into. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hove to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jests Christ."

No man should think so much, so hard and so highly as a Christian because none has so wide a range of thought open to him. Paul pushed back the horizon of Judaism so far that Peter was alarmed. He upset all theories of the spiritual universe by his law of relativity in Romans and Colossians. He became the Copernicus, the Newton aud the Einstein of a new universe of angels, principalities and powers, things present and things to come, height and depth - in their relation to the Incarnate Son of God. Peter was bewildered at such universalism and to his parochial and provincial mind Pant's epistles contained "some knotty points which unstable and ignorant people twist as they do the rest of the Scripture to their own destruction."

Paul's thirteen epistles if they had no other use or purpose would at least condemn forever all shallow-minded and narrow-visioned Christ. ianity. Think what those early Christians



 المسِح
(ا)
 كن يـل عله روح المستح الْني فهم الذ سبق فشهد بالا لا م










 وأنسـتبن في عالم جديد هن المالئكة والرأمات وات والقوات







The celebrated statue le Penseur by Rodin which stands in massive lironze on its high pedestal near the Notre Dame of Paris is typical in its colossal proportions and very pose of the fact that thought is toil.
"In education," says Henry Van Dyke, of Princeton University, "I would sweep away half of the courses and two-thirds of the examinations, and concentrate attention on teaching men to use their powers of observation accurately, their powers of reasoning intelligently, and their powers of imagination and sympathy vividly, and their powers of will sanely and strongly -- in short, to know things as they are, to conceive them as they might be, and to help make them as they ought to be. That is the real purpose of education."

The philosopher who said cogito eryo sum, "I think therefore I am," pointed out the great impassable gulf fixed forever between man as mere animal and man as Divine in origin and in goal.

Chtist's definition of eternal life is not in terms of existence but in terms of thonght. "This is life eternal that they might know Thee the only true God and Jesus Christ whom Thou has sent."

A college edacation is of little value to the world unless it transfers us from the class of those who toil with their hands for the common wealth to the class of those who toil with their brains for the common weal. The former are called of God to discover and distribute all material wealth. The latter to explore and exploit the spiritual universe. Masters of the art of thinking for the common good.

We live in an age that needs clear thought and decisive leadership. On the very threshold, however, you will find a host of lurking demons, to lure you avay from the task. Lassitude and love of ease will bid you toosen your girdle. The superficiality of the masses will tempt you






























# Orient and Occident 

## the duty of conclusive thinking on great subjects.

To an Oriental the girdle is everything because it is indispensable. It is the last article of dress a man will pawn or discard. On the girdle he hangs his most precious possessions it is a sign of pride, of power, of activity, of independence.
"Thou hast girded me with strength unto the battle" sang David. "Let your loins be girt about and your lamps burning" said David's Greater Sou. The warrior girded his sword on his thigh before the battle. Elijah girded himself and outran the chariot of Ahab on the day of destiny.

The New Testament bids the Christian warrior first of all gird himself with truth. Christ our Saviour wore the girdle of a carpenter at the bench in Nazareth ; girded himself with a towel to teach humility (in this same letter Peter is reminded of the story) and appears in glory girt about the breast with a golden girdle.

All this, which Peter found in his pocketTestament and in his notes of the three years he spent with Jesus, all this occurs to him when he says "Gird up the loins of your mind." Tighten the belt about the loins of your wandering thoughts. Let your mind be alert, awake, active, prepared for decision and conclusion. Gird up your loins! Free yourself from the entanglements of minor matters that cling like a robe dangling on your ankles.

(كاكة نصـح لمتخر بي إلمدارس والملتحقين ها)
المنطتة لالشرقي هي الالمك في الذكل وليس في وسعه

 شع، الثفأخر والتوة والنشاط والاستقالل




اليوم ألشهور

وقد فرض المهد الجمديد كلى الجندي المسيتي ان



 هذا كل ما وقن عليه بطرّس من هذ هكرات الثلاث






Published by the A.C.L.S.M,, and printed at the Nile Mission Press, Caire.






## باب الدن والادب



,يكر مون قدر هو ويعتونون له بالفنل والنبوغ
 الالم النا ستّفي القفناء اللبم على إلحروب وتقتلع




بالشثكوى وقالو القد فشلت الميحية في أمر أما



 أثين مافي عالمالم جودات فالبادئ اللميحية هي دون سوراها التي تقبح

## هل الحرب دليل


مأجمل السلام وسا أسمد الابة التي يخمي ملى رووعها فيشتنل أبناؤها عن تجيد الجيد الجيوش بتشييد دور الملم ويستميضون عن السيف بالقلم وعرن


 النفس وتّتـاه ولـكن أني السبيل له والـرب بن
 الاساسية وحب السيادة والاستئشار ربالسلطة من
أحسن مشتهيات الانسانية :

تنازع الانسان م .سِمريه من بي الانسان
 ولقد تهاقبتالاجيال والناس يمظمون الحربتعظا

الناس بدر جة تـكفل السلام التام
 وعندنا ان هذا قول حق لان الحرب الكبرى قد كثفت القناع عن خبا القلب البشري وأظهر

التما طبيهة و وتائُ الخطية ليرجع الصالمعن غيه ولا يقولن قائل بان اخضاع الطبانُع البشرية



 لتَفيذ أغر اضه ردساَطويلاَ من الزمن منذ سقوط
آدم الى بجيء المسيح
, السنا نستطيع الحـك كعلى فشلد المسيحية أو
 ناطام سيرها التدريجي لانها في يومنا الحاضر قون لايستهان با بيـ البشر والكن لم تبلغ بمد هد" الا كتال ولم يصر كل العالم مسيحياً ولم لمتلك الووح اللسيحية في قلب كل انسان
اللسيحية نظال للغالاص الروحيو الاددي وليست

 اللالم بكوءة هتز ابطة وهيئة أدية روحية وقد اتضضح لنا في هذا الحرب شيُ واحد ألا وهو فثل الانظمة السياسية الماليبة في حاولة خلا

 النفس الطبيعية النابتةفي الانسـانمع الطبيبة البشريةه
 اللسيحية في الطبائع البشرية وتنيرها فالحرب باقية
 ليس في وسعالميحية ان توقف الحروبالا
 وأقعاب الدول انه يكنن ابطال الحروب بالسـاليب السياسة الدولية فمدو الما تلشييد قصر السلام في في
 عاولتهم فقامت حرب عند وض اسياساساته وأخرى ع:د اقانيةجدر أنه وأخرى عند وضع سقو فها وأخرى

 فـكر أقطاب الدول في توطيد أر كا السلام بانشاء.
 الدولية والكها حنى الآن قصرت عن بن بلوغ اللامينية البتناة رلا خالمالما الا خافقة - - ولو أساء هذا الطن الطن
 السلام من غير طرةه المثروعة وع:دنا انا السالام المنشود لن يكون الا اذا خفـيت الطبائع البشرية ليسوعاللسيح وليس هن ينـكر بلان هذه مبهانشاقة



خيالية وأحسنوا أوصافبا ونو اياها وتمادوا فيالثفاؤل بابكان وصول الطبيبهالبشرية المد درجة الكالكالوتد



 الخطية وسخطهه على طبيمة البشر ف.كيفـلانلـنـلم بان
 من تاريخ الانسان ءو ويف نـئ فئهم الاشياءالثابتة , الطبيسة البشرية هي اليوم م) كانت في عصر آدم الاول
وعلينا ان ندرلكالحمقيقة المامة وهيوجودو صبنة






 الالفسيةالنبيمة من الفطرة حقّ لنا القول بامكالـن الحصول على السلام اللنشود ان الميحية لم تكلم بمد مهتها ولكا لكن سوف ينبق بن هذا الفشل للمزعوز والملبة المالية شهور
 لِجد بيئه ولا بد من حلول يوم ان عاجلا أو آجهارُ

عالم جديد يصلح لسكنى بين البشر بدون ز زاع ولا خصام ـولن يصلح المالم ولن تقلح الميـيهية الا



الاسول

ولقد دلت الاختبارات المقتسة من البادئ السياسية والاتتصادية ان المسيجية لا يكا يكن اتخاذها ها نظامًاً ونوذجّاًّ تجري عليه السياسة الدولية و قدقالٍ أحد كار اللساسة ان موعظة المسيح التي ألقاكاها على


 الميحية وتأثيرها في قالوب وأخخلاق الثشموب على زكط تدريكي ينتهي بتساط المسيت على الهالم
 في الالم سواء كان سياسياً أو اقتصاديا أو اجتاعيا لانr اناتصة بجردة عن كل حيورية حقة وليس في
 اللة وانتزاع اللنصر الاني يشوه الطبيعة الناقصة اعتقد روسو بككال الطبيعة البشرية ونيا هنا هذا النحوسقر اطوكنفوشيوسوغيرهجاوغضو الالطرف عن المنصر الني شوه هـلمالم النفس ألا وهو الخطية وقد تجاهل أيضأه هذا المنصر أغلب علمـاء النفس والإحاحثن في خفايابِا وأطوارها فا فرسموها بريشة
 وليس من مثال آخر يعكنا اللتور عليهـنارج الكتاب المقدس فيه زى اريبة من الكتَاب اتنقةوا




 الكاله, هذاء اءمل عجز دونه اثهر كتاب اللعبور من هوميروس اللى يومنا هذا كتب الكتاب اسفار الـكتاب المقدس وكهم مستقل عن الآخر على ابعاد متباينة وني عمور
 وعطط آمالم شيء واحـد ما ما يدل على وحدة الالهم

كتبوا

كتب كتاب المها القديم اسفارْ كلى
 وتصل الى نقطة ارتكاز واحاة شي يسوع الاسيع






تنسم فيهآذانانصاى خطواته في الحياة البشرية
 .وسغك المطا.

C.اليه، غوس.نا

## وحدانيت الكتابب

المؤنات الادبية, اللملية في لن أعصر التاريخ كثيرة:الثماب بتناقضة الآلآراء والعد نحا كل من الالكتاب والروائيهن . والادباء ورجال اللم في


 رجال اختلفت أساليب تقليمrم وتباينت مراتبهم

 إِية كُوعة من التأليف خطها أقلام ختلفة

 فاذا رجمنا الم يكسبير وقلنا بالـت هملت اتوى الشخغيات التي رسما يراءه الخيالي لا لا نلبث ان





سنت منذ نصف قرز فـن شرائهها الملية طاونوز
 عن تشْج اعصاب الامة بل نتيجة جهود التربية والهذيب التي تالم با با جميات منظهة لمذا اللغرض في كلانحاء البلاد حتى اقتنع الاههلون بان المسكرات من الكاليات المغرة والشرور التي يكن الجتنابـا والتخلع من ويلاتها وبلاياها اللاحة
 تجادل وتاضل تارة بالمشادة واخرى بالمايلاينة ودرس
 الددارس وقاعات الحاضزات والكنائس وتوزيع النذات المطبوعة
 بادلة مانمة هستقاة من أوثق المصادر ثقتبس منها
 الالباباب الادبية - قد دلت الاحعائيات ان ان





 الفساد بين ربوعها وتيت الفضائلم النفسيةو تسلب الابة اخلاقها التيمي أعز مالدهِا في كيانها الليوي

.

 هذا وحده دليل كاف كلى وحي الـكماب
 اليه الديل المارجي المالمن وهو توة الـكتاب وتأثأثيره الفشال في تنيير الزر ازٔز والطباع البشرية ما لا لا تقوى
 الاغخرى على فلهد

## حقائقى

-ورل من المكرات
ألق أحد الاساتنة خطابًا في مؤثير الاءتدال السنوي الني ععد في مدينة لكنار من اءعال الها الهد
 الولايات المتحدة ليس من نتأُ الحرب ولمّرغ



 ساوُر الولايات وقد صادت الثشب على هذا القر الرار
 جلس الثيوخ ضد ثلاثة اصوات
وقال المحاضر ايضاً بان المن في اميركا لم الم ايكن
بعل سبيل الاختبار لان بهض الولايات كانت قد

الحسية والاديـة هلت المثعب والــكووهة على الترحيب بقانون الالنع حقائق المياة ،الاتوت-دلت الاحعائيات ان



 للحتغ الني بـسى اليه بظلفهه

الاسبابالأنيوروجية-قد دلت الابكاتالملية
ان الثشرويات الووحيـة ليست من صنون الغذاء
 لا تزيد خلاصتبا الغذائية عنخلاصة رغين وانيا واحد
 الخيورية التي لا يككن الاستيناء عنها وتد أعلما هثاهير الاطباء والكماويين في المريكا انها لاتصلع لادخالهـا في المقاقير الطيبة وان هي الآنم كخدر تزداد اليه شهوة الانسان كا كا اكثر مُنه ه وقد بدت

 التجارة الغاسرة وكان له با بانْ
يدعيخهطاء اللن بانه هذا القانون لا يمكنتنتنيذه




تسّهالك في صنع المثروبات الووحيـة تنقص بن غذاء الامة ـ وتحتاج مصانها المى الوف من الوا الايدي

 ويؤخذ من الاحصائيات الرسمية ان ما تتحمله
الحكو مة من نُعات البوليس والادادارات القضائية والسجون واللاجيُ وستشتشفيات الجاذيب تمادل
 التنأُع التيوصلت اليها جميات الاعتدال آنسجون الولايات التي صادرت المُور كانت خارية خالية في السنوات الاخيرة وايداعات بنوك التوفير زادت زيادة هطردة

الاسباب الصناعية-- دلت الاختبارات الفعلية
ان تــين رجلا من لا يدمبون المسكر يمهولون ما







 الحمائق الصناعية القاسية عدار ماسواهما من النتأُج

وادماجه خمن تُر يعه الالمتور الامريكي ولكنن-
 الههقرى فينيا تنكر هكومات العـالم في بهادر


 الني تسيير بارادته وليست هي اللتفردة في تحكل هذه البعة لان الامة غافاةٍ ور اغةية عن التفكير في هذا الام الخطير
 لو لم مأنس الـلكوبة الامر يكية ميلاّ واستعدادا

 الافكزر واقطاب الاصالإح يتحاثى ان يهير هذا

زى میى نستفيق وزغ



 كتحريم القتل والاكراه والسلب وغير ذالك ولا عيب ان يكون قانون اللع هـ هـا شبهِّك بالقو انين الدستورية المريةي
الحربة الشخصبة - يزع الـلكاروون ان هذا القأوزن تهدى على الحرية الشخصصية وسلب ابنـاء

 وكما خطونا خطارة في سبيل المديـية وعرفانـ حقوقالانسانكا قاتتحريتانـا الثخصمية واثتبكنا




 الشخخصية فنى استبان ان المشروبات الو حية جلبة لالجرائم ومبث لالشـقاء وويل على حيـاة الامة

 اللدستورية التيتكغار ضرد الفرد والميئة

 حظوة وكان ما كان من اصدلر القانورت الرمي


السناحون امالمهم سوق الاغنــا عرع اة حفاة فوق هضاب طوروس ويجاهل القفر الى ان اوقفو

 حتى فاضت ارواح كثيرين ثههم اثناء المسير شاكية لله ظلم الانسان وجور•
وكانت اليصابات عنديُ في المول الثالث عشر

 يداوي الداء ولا مأوى يخفف الـلاء، وهجمت علمهم
 قليل عاجلت المنية الآَب والام والستيق هاجوب
 اللى نابلس في حدود فلسعين والما الفتاة اليصاباتـاتـا وتد كانت آية في الجالال حسبنة القد معتدلة القو امر ها خدان كازهـا الورد الاهر وشهر اسود مسترسل
 دمأ-فاختطفها كردي شرس كأنه منوحوش الفلاة وار كها على دابة وساقبا الى قرية جنوب اختارين

## فظائع الكرد

اليصاباتالاسيرة
(1) اثناء الثتنالهم بهئة الهعليب الاحمر الامر يكية في سوربا) وضعت الطبيعة في قلب الان محبة لاخته
 كل عقبة تتصدى له في سبيل الذود عن اخته وصيانة شرفها . ومن الاميثلة التي وقعث امام أعينا من هنا
 عشر من عمره كان يشتغل همنا في جهعية العا
 للسماح له بالذهاب الى احدى القرى الثمالية لانقاذ اخته اليصابات . وبمل الرواية أنهما وأبو اليهما طردوا
 (1) (1) زميلنا هذا سكرتيرعام مدارس الاهد في الشثرق الادنى وهو همروف لدى كثير ين من ابناء هذا التهطر

 حت نالل لتب اماجرره اعتزافًا بيغنله


 . - ذلك الـكتاب وبين大ا كانت بستغر قة ومآما ما في هطالمة كتابها






الفرصة السانحة

على الباة دارت الدوائر واستولت الجِافل





 ان هي طاولت تخطي عتبة الدار مرةأخرى الما هاجوب فلم يكن ليذ كِ السم القرية التي

 , وربا تكون الآن في غالم الابوات ولكنتا بح ذلك

لبيها لشيخ القرية وكان لابن ذلك الشيخ زوجتان





الاولى في حياتها التهسة


 وتهابه و وَقتها مقتا شديدا
صَبرت على بلواها وسدت في وجها وها كل



 ظلت اليصابات على هذه المال تفهكر في بهير

 فايقنت بان اوار الحرب با زال مشتهلا" وحدث فيأحد الايام انذبَ الالاك اد جهاءة من الازمن وجاءوا بالاسلاب للانساء فوتـت كين (زكهِ) كلى كتاب صلاة بالالنة الارمنية بين ثنايا
 . ولكن لم يكن لتّى الا كاد كتب بططوعة سوى

 هاجة عنده هلا بد لنا من السير للقائه فهل تطل تظن ان ان هذا العريق الصخري يؤدي بنا الى غرْصناهناجابنا ("كلى مسيرة ساءتين من هناله
وتن:ا على بِضالململومات ولكن وقينا فيمازٔز



 يـعاح لسير السيأرات يؤدي بنا اللى بالدة اختارين والمانة بين اختارن وغورز لارّرو عن ميلين فةط .
 وركج:ا السيارةولالا اقتربنا من اختارين كانتالثالشمس
 ذكرى تلا الـقاع
مرر ناعلى قرية وعند الثانية هر خ طوروس




 من المر للهذقن اختلط بياض شهر ها ها بـبواده ومد



كله عقدنا الية على الجد في البهث عها فر كناسيارة

 في السيارة الم الخلاء على سبيل التزنزه وقد تـكرم

 طوروس ليدلنا على المكان وكذا هاجوب ايهر فـ اخته فكنا صيهة بؤلفة من تسمهة أشخام

 القوافل ادت بنا الى قرية تسـى (»سيبن) وبهدئذ

 وعالج الساثق تسييرها في مينحدر لأحد الاودية
 الآخرون لالبحث في القرى وكان الساءة وتتّد قد
بلغت الحاديةعشرة واشتدت حر ارة الثـس

جعلنا رجهتا بلادة اختارين ولكن بالاسف لم

 اخوة من الكرد وفي أثـــاء الطريق اقينا اثينين من
 وسأناها عن قرية يتشارك :الاث اخوة في زعامنها



أُطرقتبر أنها الىالارض هنيهة حسبعادةالر ائس الكرديات وكاتت خصـلات شـر ها قد تد تدلت على

 الالوان مثل قيص يوسف الني خاطته له امه بيدها وعندئذ بادرتّا بالسؤوال قائلًا" ويا اليصابات

 ;خهنينَ المى بوطنكا الاصليه
 الله غني خير الجزاهه وهنا التفت الى الشيخ وتا وتلت
 اليصابات باللنة الارمنية التي لا يفهسها الماضرون
 الينا ان ننقذها . فالتفت للشينخ عبـد القادر وقلت
 الفتيـات الار منيات الانريات اللواني في حوزتّك
 الضنط على عواطفه الثـأرة دأن أم الامير المربي , القائد البـيطانياني (على الهينوالراس) غير ان النسوة

 وبهد :ضض دقائقأقبلت الينا واحدة رقيل ان الانيا
 الجال لتد بير هؤ امهة للايقاع بنا وكانت هنه الثناةٍ

ها:اعلم إها الشثيخ انتا جئنا ب هؤلاء الفباط لنعلن؟ بنص قر ار الامير فيصل امير المرب والقانائد البر يطاني القافي بان كلالفتيات الار رنيات اللواتي

 فابابنا مدمدما رءندنا نتاة


 سيكونون شهودآعيليا . فائت بالنتاة هـنا من دار
 وهذا الجندي لاحضارها المامناه فبـدا الاستياء على الحاضرين بن هذه اللهجة الشديدة و نظرورا الينـا شذر آوخشيت من حدوثما لا لنحمد عقباهلانسيا

 النفس ولو بنير جريرة ولكنهم كانوا تد علورا بان
 نامية البلاد فلم يشاؤا اللنار رة باقنسهم واكتفوا
 وبعد تليل لمت من شثورق الناذذة تناة هيفار


 إبطهوبجهمشرقوعينينبر التّتن وعندما وتفتالمامنا
. خدش فيوجrجا فتنسى تلك الايام المظلهة التيعانت


 ورأفةّ وح:و وامانة
وقد قامت الادارة البريطانيهوجهمياتالصاليب الاهمر الامر يكية ولمان الاسباف الـيميةية بأمهال جلية في البلاد اللقدسة فانقذوا الوفًا من الفتيات البائــات ووضبوهن نحت الرعاية ولكَهمهيؤكدون
 الاسر داخل جدر ان البيوتات الانسالابية
 البيوش البريطانية والفر نسية في تأاييد الامن الامام
 واططلاق الاسـارى واهلاء شأن الهدالة والحر ية والمــاواة
 الانسـانية المذبة في سوريا ونلسطالين وكيكيكية
 سواءالسبيل \&



 سظرناها وميواهدة منكثير علي شاكاتها) (الماري)
 الار منيـة انها في حلب ستكون في يأمن بن الهغاة

 سائدين بين الجماهير المتشدة حولنا وسرعاريانـا ما وصلنا الى السيارة حتى سارت بنا با تهـن الارض
 يمدو وبالتا كحو المدينة فلما هـ بنا وقفت اليـابابات






 بقوم لا يرمونون الله ولا هاباون انسانآ وصنلا مدينة حلب وهناكلك زُلت اليصابات
 واشتركت مع الهاملات في تدير شوؤن المنزل


الاملي ومسقط زأنسهما

وكان الكرد قد وشمو اجبهتا وأفها وذهـهـا



 :
 ولا نتولى في هذا المقام الازاضه في مةدرة الرجل الـلكمبية وقزة كار مته وز لاقة السانه و بلاغة

 الظاهري - وهو استاذ نْ الخطابة - بل يرتنىز



 السامبين
وقد سـار الاجل على هنج تشُوت •ستحبـ فبدأ عاضر اته بواضيع أخلاقية اجتاعية أدية


 :

## النزضت الحلحيثت

يكلم قرا، هذه البلة ان بعر نا المزيزة قد


 شرود ادي الامريكي النيحليناءددسبتمبب!بصورته
ونبذة من تاريخه وائماله .

قدم الزأرُ الكريم حو الي المشرين من شهر
 لاءداد يساءيه ووضع أسس النهضة التي جاء لاقامrا على اكتاف نقر من الماميليل الميور ين وني الرابع والمشرين من شهر سبتمبر سنـة
 الكبرى للرجال وبياتو و برنتانيا للسيدات وكانت قد اكتّتمها اللجنة لمذا اللرض لمدة ست ليال




السؤال على جيع الحاضرين تائلا أخشى ان يكون بيتنا من يمكا اللى صيية سلبية لمذا الجراب وأشار
 . . منبوذاً عتقر اَ وهيرودس مات شر ميتة واليهود
 الحعار والحرب والظلم والاستبداد ما يمجز القلم عن وصفه
وقد كان تأثير أنو اله شديدآفي النفوس فشقت قلوب كثيرين وفي آخر ليلة وزع على الحاضر با

 من هذه البطاتات
وانه ليعز علينـا ان تكورنــ هذه المضة


 في انخاذ الوسائل المهك:نة لتتبع التأثير ات وتماتهـد

 أوركيك السانالين الباحثين نكو الحق
 في تياترو بر رتانيا في الــاعة اللسادسة من هساءك كلم خيس لمناعفة التأيراتياتوجني الثمار التيقد أينعت الا جِناب الدكتوِر نتـد بارحنا في اوائل

ور لم يقتصر في كاضراته على اسداء النصح




 من كل منفة ذانية ورجا لمصر الما الحبوبة المتيــات الطيبة على يد أبنائrا الناهِين وشبانبا الالصلحين
 حكهة بالغة ان مهنى المياة ليس في اقتــاء الثروات اللادية ولافي توفر القوة البدية ولايفي المتع باللّنات
 لاجل الآَخرين وكان يورد أمثلة وشواهد تاريخية تأَيداً لـكل تول من أقوراله
وقد أُعبيا منه أيضًا احتر امه لانكنيسة الة:فية



 وقال بانه يأمل ان نستيمد هذه الالكنيسة التـاريخية الريةة سالف يجدها وغابر عنها حتى تكالكون بنارة القارة اللظلمة، نبر اس الثرقوه:ا كا كا التص:فيقهاداT

والهيام عظطام
وفي اللية|الختابية اتخذا آلـة الـطابهةولبيلاطس
»اماذا افلي بيسوع الني يدي الميحي" وألّي هذا

## $\mu \cdot \mu$

 راسذآ وطبداً في كل أم كالجه سواء كان عن المياة
 سمبوه ا كثر من مرة وشهدوا نتـئُ الصر احمة التي

 للاخـالاق اربهـة عوالل جليـة تجكت فيا القوة بأكمل معانهِا : وأول هــنه الموالمل ان رسالة الد كتور ادي
 او السياسـة او الدين بل عالم بلا خون ولا ولا وجل
 والمتقدات بل جمل الاخالاق ههم الاول. ولميتغور
 على علائق الانسان الشخذصية بالنسبة لله والميعِ والواجب والانسانية. فك رأينا بـغ رسل راش سهمهم ورسائل يجر دت من قوتها الليوية بفقدان صفّها الــملية تلك التي أشار الها بواس كانّانا في الهواء
,الما السا بل الثاني فهو ان رسالته كانت ذاصيينة



 المنج اللذي سار عليه الله تمالى في توبيـة وتهذيب

 لي من النجاح ما أتيح ل في في القاهرة وترى في غير هذا المكا لمن نص" خطابه الاول الني ألقاه في القاهرة. والله نسأل ان يكللّجهوده
 "،ار الز

## طريتت اللكتور شرود الحي

من أُجل الفصول الثـــية التي دبيها يراع
الرسول بولس فيرسائلهماكتبهالـالى أهل كور كونوس

 العاز فين واختصاص كل
 بان صوت الانسان الوحى به من الله كصوت بوت في القتال - قتال الدهور بين النور والظالهة والحاق





 يقول عن كاضر ات الدكتور شرو دإدي إدي التي التامها


## תشثرقوالنرب

يكتنونه ه وقد قال لنا الدكتور إدي اني آمال الفرد والامة والميئة الاجمّاكية والملائق البشرية كهـا عالقة بالمسيح دون سو اه وفيه فقط يكا وكن تحقيقبا والمامل الإبع : الذ رسائله كها وطرية
 الأؤمين في يسوع اللسيح فـكان من الميسور لنا فيا في اجتماتات الكور سال الـكبرى ان نؤمن بالكنيسة
 وخصوصآ الخطايا الناجهة عن التابذا والتفريق وسور الط:أة والمسد والانتسام - لان الماضر لم يكيز في


 نهترف اءتر افزا صريكا خارجياً بانكادنا الحيوي في


 ونهدي كل من في هاجة الى الهداية فلماذا لا يمحد




 الـلاد من أوتوا اصابة في الرأي والجادة في الحـئح ني امبات اللسائل الاجتماعية ويبنهم أصحاب الضمكاكُ

ششبها اسر ائيل هبتدنًا بالر بوز والفاللال والمواعيد . وهــا نظالم طييمي فالفجر لاينبق بنور الظهيرة وضياء النهار بل يوسل اشمهة ضئيلة ارجو انية ذهبية

 المسيح وبولن في هــا المفطار حتى ثّتلت قالوب المتعطشين لكماع


 هدوء وملاينة




 الرسا"لل من اللهل للجنس البثشري فيها من المناصر


 الليوية الالاجماءية وأثباع سغب قلوبنـا وارواء

 وكا(منا وهو اسىى فلسفة في الحياة وأعمق نظرية لا هوتية فيا وانغل نوذ
 جهميات علية لقر اءة الكتاب القدس باللمنة اليو نانية الحديثة ويمضا هذه النهضة كثير من قساوبـة الكنيسةالار ثوذكيبيةاليونانية-وقد تألبت الجماهير في مدينة بوخارست على ثراه الكمتبالملفدسة حتى


الولايات من الاحن والويالات لانالالنسان بطبيمته


 تمالمبا السابية عن قيمة الالنسان وقد عقد الهندوس





## هل السيارات مسكونت ?

يظن بیض الفلاسفة والفلكيون انالسيار ات

 اللّهذه اللموالم مي اعداد مسكن للانسان والان الامه




اليمية والار ادة القوية الصادةة لتولي القيــادة ضد الثرور والآثام . نلاذا الا نوحد اللجود ء انْ رسائل الدكتور إديعنالطالطهارة الثشصصية





 بابماءهن لصوت البوق من شفاه غادم الها ويتهلموا منه الصر احة والاقدار في شهادنهـم اليوهية عن الحقاثق الحيويةالتي تيتق الالنسان من نير المبودية انه اللميع الجيب!

## شخرات

روى أحد السياح كن لم درإية ثالمة باحو الل
 أبصاره اكث من آثار الخراب والمهار التى ها


 زَزال بعض هذه الحلمات باقية حتى اليوم في كثيرمن

 ووضنث في طليهة تاونها مادة التشجيع وتوويج

وحيوانات تخو وتسكن في اماهِ أجناسيا وأنواعها وقد جاول الانسان فيان كيثر من ععور التاريخ سبرغور أهـاق اللج الهظيم فوجد•

 الميالو نصغ. وسبرغور رهني الاتالانتيقي الجنوبيالى



 قوي دقق علق به جسطاً كيرآ آن الرصاص ودلاه





## النغ|ت الش-جيت

2
الاحاحيث القلبيت

رأس مالما يفوق كل رأسمال: د غنينالمسيع الاني لا يستقصى، افتّانيا
كتالكانَا الحقيةية : ه ميراث لا يفـنى ولا يتدنس ولا يضمهل ه ا!بطا:؛


زاه على الارض دلائل على عناية سابةة ومناسبةقبل الو قوع كالفحْمو الزيت لاجل الاية الاد والا والاضاءة .

 اللبوب وأعدّ لنا المواء والنور والحرارة باحكا
 فكر بان الثهخلت تالك أيضًا مسكنكا لخلاوقات أخرى تختلف في طبيمتها كل الاختالافعن التي لنا وتروط

 اخرى وانالا لا نزم في هذا الاعتقاد وراكنتا ندلي به
قياسًّا ونوقكلي عكلميم

يقال ان أول الفلكيين م الو عاة الـكلحدانيون
نارن ايوب الني استوطن تالك الارض في اول تاريكها تكلم عن الثريا والمبار وها من من صور الالجوم وقيل ان اسكندرذا القر نين الما انتتح بابل قبل الميتح


 عثرة:ساءة وأول من اصطنّع المزاول اعاعاق البحر

خلق مهندس الكون المظم البحر ووضع في اءاءةه



الفرصة لتضمْنوا لانغسك اللياة الابدية كا مي مأموريك؟

 الاغصان فيتسافط منها الفا كه الثهية ـ ويضئ القمر فينثر على الارض أثشته اللاممة الذهبيـة . وتترا؟ النيوم فتهطل دبوع الایطـار الؤؤؤية .


 بهمة لا تمرفالمل وعزيمـة لا يمتزيهـا الـكلل .
 وسط المصائب واللآلام والتجارب. وآخر بير اءه ليبث الى اعماق القلوب كمات التمزية والمساءذة والارشاد وآخر باستماله موهبة موته الرخيم في








اهـن الانمور

احسنعلالاهروي : المبـاة الامامرة المفيد:


افّ:••

شروط التأين: (آوبة الى الله والايماز الني
 نائب الرئس : يسوع ه ملك المولك ورب

$$
\text { الاربابه رؤ } 9 \text { 1:17 }
$$


انبا اقدم شركه، يعرفها الالطلم

نار جهم الهائل في يوم الدينونة المظم
 السفن البشرية في اردن الموت انبا تمطى بلميع مشتركيها الابرار شبادة

تخول طه الدخول في الحياة الابدية
انهاتضمن للانسان أ كثرجداً كا ايستحق وهناكُ بهض هملومات هامة لطالبي الدخول
في هذه الشركة

ابنه الو هيد
(r) المياد المدد : هالآلن هو الوقتالقبوله
 تفوت الفرصة اللنانحة الى الابد
فبلوا وقـدموا طلباتك اللآن تبـل فوات

الحـال صلاة من أجلها تم يسى في ان يكوز برك" لا بقدر الامكن


 نتحت ابيلي البـاب لزوجها جون فر أت قبعتـه الى جنب وناهـد هو أيضآ وزرتها الى جنب ولما ولما
 برهة وبهد ان أدر كا ان الهّ سبعانه وتها تالى قادر أن









 اللفبة اذا طرأما يكدر جميع افر اد الهائلة في آنواحد الفرت يين هرة يابسة ومليون ريالات ابتاعت احـدى شر الـات الزيوت مزرعة في
 لاستغر اجزيت البتّ ولعلىا انما بمد ان حفرت تيكو خسميمة تدم تركت البئر حفرة يابِسة لازيت فِيا.

> احسن فلســـنة : المقل التنوع
> احسن شريمـة : التانون الذهمي
اعسن ذواء :الفر :العح والاعتدال

الـسن نـن : طبع ابتساهة على جبين الطنولة
احسن عــلم : اصلاح المستبل لهن الموات الماني

 احسن جغرافية : عكس شماع نور على خر يطة قا قلب بطلا

 الشد الا

## كيف ساءدا بمغهها

تساهد زوجان تقيان ان يعيشا كخلصين في
 ميدان هذه اللمياة بقدر المسَشطاع فقر را فِيا بينهـها المثروع الآتي : اذا صادف الزوج في أنشاله اليوميـة بيض

 على تلك الحال تدرك كـ حالته و تصلي من أُجله وتسمى

 سبـ آخز تقابل زوجهاعند عود طرفورزرتها مرفوءًا قليلا بواسططة دبوس. فعندما ليشاهـد لالوج ذلك يدرلٌ طـلا زوجه وبقـدم في
,لا يلبُو ا أن يتر كوا البُُ الووحيـة تِّل ان تفيض علهمه عيون البركات السطويهطنتآ مهم ان لا فائدة
 الآخر في خـلمة الرب والتأمل المـميق في كالتها


 في نفسه عيون البركات السطورة - فرج مرقس المنفلوطي
needs leaders. Are you a leader, honest, pure, sacrificing and righteous? That is the need of Egypt today. Those are the foundations of life, personal and national. Are you building on the rock, on these four corner-stones? Or is your life in the quicksand of dishonesty, impurity, selfishness and unrighteousness. Victor Hugo describes a man going through the quicksand and beginning to sink. He springs to this side and that side but he is sinking. Again he tries to turn back but it is too late. Up to his ankles, now to his knees ! Sunk to his hips! He struggles to this side and that. Up to his shoulders, up to his lips ! He makes one last cry for help. Up to his head! One last hand appears and then-he sinks. He is lost in the quicksand because he had no foundation. We read of the great foundation other than which no man can lay, when Jesus said, "If you obey my teaching you will build upon the rock. If not, you build on the sand and your life will fall." Oh, let us pray that we may build on the one rockof TRUTH:
 المزرعة وبدأت تحغر وتمّق اليُّ وبهد حفر نحو سبعة عشر قدماً فاضت عيون الزيت من البئر وكان كالاُ يومياًألوف من برا ابيل الزيت وفي زمن تصير جهـت الشركّملميونآ بــ الريالات. فالفرق بين الحفرة اليابــــة ومليون الريالات هو سغر سـبعبة عثر تدماً



الثنخصيةوالوطنية فهل انت مقيمعلى هذه الصخخة أو حياتك
 يصف الشاعر نككتور هوجو انساناً غاص في حمأة هن الزمال واوشكت ان تبتلهه في جونها بهذه الأكلات : تململ ذات المين وذات الشمال ولكَنه غانص • حاول الفرب فلم بيد له سبيلا لفوات الفرصة . غاص حتى عقبه والآن الى



 واتنًا على أساس نيني
ترأ عن ذلك الاساس الهظي الني لا يصلح سواه .
 والآ" فانم تبنون على اللرمل فتستط حياتكه، فلنصل" لكي

بني على صخرة واحدة المق !
if you get their independence, you will lose it. There are two million in the cities of Egypt ${ }^{t}$ and twelve million in the country. We have got to care for and educate them and give them justice. We have got to build the nation on justice. We have got to be just to the poor and to the women. We have got to give woman her rightful place. I was in Japan talking to Count Oyama, the grand old man of Japan. I was asking him how Japan had risen to power, educated her people in one generation, and become strong in a day. "We had to educate the women," he said, "We found that Japan could not stand with a double standard, men educated and women uneducated, men free and women oppressed. We could not do it, for the women educated the children. They are trained in the home. The women train the rising generation. The women mould the nation and the best test of a nation is its womanhood. We have to give woman her rightful place." He was right Yes, we have got to have righteousness and reform. Let us have religious toleration. Let us be broad and generous. All have made mistakes in the past. Pages of all religions have been stained. There has been persecuton and slaughter, but it must be so no longer. Those were days of ignorance and savagery and superstition. We must come to new days.

I speak to all alike, to Moslem, to Copt, to Protestant, men and women, on three things - how you can find God, how you can find character, how you can lay the cornerstone of life, personal life and national life. What is foundation of national life? Four things. Do you agree? Honesty, Purity, Self-sacrifice, Righteousness and Reform.

Then I close with four questions. Are you honest? My brother, my sister, are you honest? Second, are you pure? Young man, are you pure? Third, are you living a life of self-sacrifice or leading a selfish life? Fourth, is your life built on righteousness. Egyp









 .


 الجلم والوشية ولالرانات وهيابنا المعصور جديدة!

 مي طريق ايياد الهُ وطريق ايباد الانخلاق وطريق وضع دكأَ اليمياة الثخصية والوطنة : وقد تلت ان أساسالمياية

 وانت اتيا الانت ؟ هل انت طاهرأ إبا الثاب؟ هل


على البر واليدل؟
تَتقر بمر الم فادة يأخذون بنامرها فني انت قائد
الين طامر هضح لذاتك بلر عادل ؟ هذه هي أسس المحابة.
was a mother there and a little boy. As they walked home, she said "My son, who would you like to be, the man on the bottom or the top ?" He said, "I would like to be the man on the top." "That so?" she said, "Any man can be the man on the top. You be the strong man to lift your country, to serve with sacrifice." That is what Egypt needs. That is what India needs, and China and Europe and America. We must have the stone of self-sacrifice. Do you love your country? Anybody can shout, but are you living for your country? Every selfish man is a danger to his country. Theodore Roosevelt says, "If you educate a man intellectually only, he is a danger to his country. You have got to educate his moral character. You have got to give him the spirit of service and sacrifice."

We have three corner-stones, honesty, purity, self-sacrifice. What is the fourth ? Moral. Righteousness, righteousness and reform. There is no other fourth stone. A nation built on injustice will fall. I have been in many countries lately and what do If ind ? Oue-tenth of the people have got nine-tenths of the wealth of the world. The nine-tenths have only one-tenth of the wealth. It is not just. They won't stand for it any longer. You can't build a nation on injustice to stand. I stood this week on the great Pyramid. It was built by the slavery of a hundred-thousand men, toiling some thirty years. For what ? Not to build for the poor, not to aid Egypt, not to enlarge Egypt, but to build the tomb of one great king. That was the story of the past. There has been too much of it in every country but the day has come when there must be justice for the poor. There were young men in Cairo talking with me about politics. They were talking of independence. They wanted to rule. I said, "How about the fellaheen?" But they said that they did'nt care anything about the fellaheen! I tell you with that spirit,



 والصين واورب! والمر يK. . غبل تحب بلادك ؟ ؟ في ميسوركل انسان ان يزئق وبيتف ولكن هل انت عائش بلادوك ؟

 خعراً على بلاده . بل بليك أن تنذب الخلاة الادبيةوتبث فيه روح الملدمة والثضحية . " رأينا الاركان اللالثة وي الامانانة والطهارة والتُنحية واما الركّن للإبع فهو العدل والاصضلح لان لان كل أهة تبنى على المظالم لا . ناص من سقوطها والتد تبينت فيز يارتي الانخيرة
 والنسعة اغثار يتلكون عشر النروة فقط فهل هذا من المدل؟ لا يلبث ان ينهار هذا الالظام لانه لا تقام ألمة على المطالم . وقتت هذا الاسبوع على الاهر/م الالكبر ذأكـ الأني اشتنغل
 rالثلل والاستمجاد ـ سخرت هذه الالوف لا لبنبي للثقير ولا



 وعبروا لي عن رغتهه في حم ابنغسهم بانْسنهم فقلت لم





his bribes. Then they began to fight with themselves, instead of living for their country. They divided it up just when America was becoming free. They took Poland off the map. Russia took a portion, and Germany and Austria, and there was no Poland left. It lost its independence because they did not live for their country. I was in Mexico. It was a land of wealth, silver, oil, jewels. Why have they always been poor? Selfish officials. They did not educate the people. They cared nothing for the fellaheen. They seized everything for themselves. They were always fighting. They had three Presidents in one hour. Mexico is always poor. She will lose her independence if they cannot turn to self-sacrifice. Take Korea. I was working there once. They had independence. Why did they lose it? They told me, "Selfishness is the reason. Our Government was corrupt. Bribery caused its downfall, and Japan seized and conquered us because we fell through the selfishness of our own people." Take India. She is a land of great wealth, and a great people, great philosophers, but always divided by caste. There was the great Peacock Throne of the Great Moguls with its jewels costing six million dollars, but the people dying of hunger at the gates. I saw a man in India. I was in the train with him. He was a merchant, rich and fat. He had grown fat in the last famine. when thousands were dying. They died at his gate, pleading for food. He filled his barns with grain and his coffers with money. He grew rich and fat. His face was hard like a brute. Such men cause the downfall of their country. They are traitors to their country. They will lose the independence of their country. Out in India there was a strong man. He held out his arms. One man stood on his shoulders and one on each arm, and two men on top of them and one man on top of them. There.he stood holding them all out. There
 لانغسهم وليس لامتهم
كنت فيبلاد المكسيك وهيبلاد غنية بغضتها وزيوها
 تعلم الامة والاهتما بأمر الفلاح وحبسوا كل شئ لندوانهم
 في آن وإحد . وما لم يرجع الموظفون والمـكام عن اثوّثم وانانيتهم فستبق المكسيك فقيرة ونعتد الستقالهل كنت هرة فيكوريا ووانت هذه مملكة مستقالة ولكنها اضاعت استقل(ل) بسبب الاثرة وفساد الحـكوهة وكثرة الار تشاء فضمعنت وسقطت واستولت علمها اليابان وهذا فا *الهل لي الالهانون انفسهم.

 فيها يوماً ماعرشالمفولبيواهره الثمينة التى تساويستة ملايين
 التقيت هرة في التطلار بتاجر هندي كبير الثروة سمينالجمس وعلمت انشخحمه ولمه زاد في المجاعة الاخخيرة اليّمات فهِا الوف كثيرة . كن الناس يموتون جوعاً على بابب داره وهو


 كان فيباد المند رجلقوي الجمسز زكن يپسط ذراعيه ويقف انسان على منكيه وآخر على كل ذراع من ذراميه وعلى رأسهها اثنان وفوقها آخر فخدث ان رأت هذا المنظر امرأة وومها صبي صغير فقالت لابنها ومي قافليّ الى دارهها



This is the first corner-stone and what is the second? It is purity. The great scientist says, "All human advance depends upon purity." Another says, "No impure man can be a true patriot." Why? Impurity is a blow on womanhood. He is striking a blow at childhood, at his nation. Oh, the suffering caused by the impurity of men! Oh, the disease! Oh, the suffering of innocent human beings, the ruin of happy homes! I was in Italy the other day on my way to Egypt. I came through the ancient city of Pompeii and I looked upon the paintings, foul and rotten. The city was destroyed by the fire and ashes of a volcano. Ah, have you got purity? Here were two men in the American Army. One was George Washington. The other was Aaron Burr. George Washington was pure, he was honest. He became the father of his country. Aaron Burr was very brilliant, but never pure and the country could never trust him. He became the traitor of his country. They banished him from America. The only hope is purity. What does George Washington say in his farewell address? "Morality and religion are the corner-stones of the nation." We have got to have the second cornerstone of purity.

I pass to the third, Self-sacrifice; not selfishness, but self-sacrifice. Here's the danger - every man for himself, his backsheesh, his wealth, his land. What do I care for the fellaheen? What do I care for the country? Selfishness is quicksand and the nation will fall that is built upon it. A great Chinese philosopher says "No nation can be conquered by foreign foes. Its foes are from within. A nation's foes are its own sons who are selfish and betray their country." That was the trouble with Poland. It was once a great nation, greater than Russia, greater than Germany, than Austria. Why did it fall? Selfishness, every noble for himself, his land,

والركن الثاني لاحيات الشخصيةوالوطنية هو العالهاتو وقد
 الطهارةه) وقل آخر (الايكن ان يكون النجس وطنياً صادقآ ص+يان هلان النجاسة ضربة قاضية على اللنسوة واللاحهِل




عرجت في طريقي الى مصر علي ايطاليا وزرت مدينة
 لان المدينة كنت قد دكت بهالمها بنيران ألبركن وهقذوفانه بسبب فسادها وبجاستها فهل انت طاهر؟ كن في الجيش الاهيركيرجالن اجدهما جورجواشنصن


 الوحيد في الطهارة . قال جورج وانشنطن في خطبته الثود

اللدعامة الثانية ألا وثي الطلارة

والآن أَبيءالى الركن الثالث وهوالايشار وليس الأثرة

 الأرّرة رمل يهجط


 وهذه علة بولندا التي كات دولهة عظمى اكبر من روسيا



cheating as a student, his life was built on sand. He has fallen. I knew a student in Yale. He cheated in his entrance examination. Then he came to a meeting like this. He was convicted of dishonesty. He confessed his $\sin$ to God. He said he cheated in the entrance examination. He sent his diploma back to the University. He said, "I did not earn it." But they held a meeting and gave it back to bim. He got down to the bottom rock of hones :y, and now he is a great man in America, but not till he built on honesty. I was having a meeting in America, and a student came up. He had stolen a thousand dollars. He confessed it and said, "I must give it all back." We were having meetings in China and a young man came up and took out his pocketbook. He said, "I have stolen two thousand pounds from the government; I have taken it in bahsheesh. I must give it back and save my soul and find peace with God. Take this money and give it to the government." I did so. That night I saw him in the audience. His face was shining with joy, and that night he won his first man to God. Why are we not winning men? There is sin in the camp. There is sin in this tent. One student came up to me after a meeting. He had a package with him. "It is full of money" he said, "this money-I stole it from a student." I said, "Give it to the student," "Sir," he said, "I don't know where he is. Please take the money. Buy bibles or co something good with it, I dare not keep it," And he gave up the money. They got that college cleaned up and a mighty blessing broke out in that college. Why have we: no blessing now? There is sin in the camp, sin in this tent. Brother, are you honest? Have you taken baksheesh ? Are you straight? Are you building on that rock of honesty, or on sand, building in mud? Is honesty the fouldation of your life? Is Egypt going to be honest? Her independence will depend upon that.

عار على نغسه لانه عمد اللى الغش ككالب فبنى حياته ثلى
 قد استعهل الغش والمالاعب في المتحانه وتصادف انه انه حغر


 بلوغه أقصى ذروة للا يصل اللى هذالأشأو ألزفع اللا لمـا بدأ بتشيد صرع حياته على الامانة.










 الآن مقره فذنها من فضالك واشتتن بها كتب بقاسة آو

 وفيرة . فلماذا كخن مع:ترون الى البركة ؟ لان في المحلةخطية.
 هل انت مشيد نْسك على صثخرة الامانة أم تقيمها هملى
 النية على الاعتصبام بالامانة ؟ لانه على هذا الرحك الـو يتوقف استقال(ا)

Have you stolen or been dishonest in your business ? - and each man's soul was weigbed in the balances. If he was found wanting, then he lost his soul. That was the teaching of ancient Egypt, of this great country. Before Islam, before Christianity, Anciert Egypt tanght honesty. "Lying lips are in abomination to the Lord," said the prophet. Jesus taught honesty. "Let your Yea be Yea and your Nay Nay." Have you been faithful in little things, faithful in the great trusts, faithful in money matters? Mohammed taughit honesty. He says in the Koran, 39th Sura, "God will not guide him who is a liar." I came east to China. I saw how dishonesty brings a nation down. Here's their great river like the Nile, bringing its life in the fields, but it is called "China's Sorrow." The officials take baksheesh. They steal the money. Then instead of building great steel dikes. they build mud dikes. I saw where one had built a mud dike and stolen the money. Down came the flood. Millions of dollars of property lost, thousands of lives lost, the province under water, the province in poverty. What will save the province? O::e man has got the money and the government is falling and China is losing her independence. What's the matter? He has got education. It is not the peasants; it is the educated man that is taking bribery. Education won't save that province. Money won't save that province, if you borrôw money or steal it. An army will not save it. Navies will not. What will save China? You have got to change the character. Honesty is the first corner-stone and without that a nation will fall. Young men, are you honest ? I know a student in America. He was lying and cheating in his examinations. He thought it was a joke. Now fifteen years have. passed. He is debarred from the law and shut out. He is a disgrace. Why?. Lying and























 من وهدتها؟ يجب ان تتبدل أخلاق أبناهُا لان الامانة| ؤه


 عشرة سنة حرُم ذلكِ الثشاب عن ممارسة القانون وهو اليوم

What now are the foundations of national life? How can we build the new Egypt, for every nation now needs three things. John Stuart Mill in his essay on the "Life of the Nation" says, "There are three things for success for a government. First, You have got to have a solid moral foundation. It depends on the character of the citizens. Secand, on that you have got to build education. Third, on the top of that, you have got to build an economical and commercial and material life." But the foundation is moral character. Aristotle taught that only a great people can be free. But what is a great people? Who can be free? We shall see. A German historian shows the secret of the rise and fall of nations. "They rise in moral honesty with energy. They reach their zenith, their glory, -then wealth, luxury, decay, decline, downfall. Then we may begin again on a wider circle." Egypt has lost her independence before now. How can she keep it in the future? Let us see. She must have a moral foundation. Babylon rules the world, but rotten she fell. Greece ruled the world. Rotten she fell. Persia rose and fell. What can save the future? You have got to lay moral foundations.

Now what are those moral foundations? There must be four great corner-stones. And about those four I want to speak tonight. What is the first corner-stone? Honesty. Honesty, that is the stone. Without this it is sinking sand. On the rotten foundation of dishonesty the nation sinks. Mr. Lecky says, "The first test of the nation or man is honesty." Every great religion calls for honesty. Every conscience demands honesty. It is written deep in the conscience. Look back on Egypt's ancient religion. Every man was to stand before his judge on the last day and there were to be forty-two assessors or witnesses, and each man had to answer these questionsHave you been honest ? Have you taken bribes ?



 الالشاس الادي هو الانلاق الادية وقد قال ارسطاطايس
 المستأهل الكرية؟ سنرى .

وقد قال رة مؤرخ الـلـنى في تبيان سرّ قيام وسقرط




 ان يكون لماأساس أدبي متين

بسطت بابل يدها على العالم والمغا الهارت وسوس


اليتقب؟ يجب اند ندم الاساسات الادية .

والآن ما مي تاك الاسس الادبية؟ ينبيّ ان يكون
 والما الميانة فرمل سهل الانيبار تنور بها الادة المى المضيض وفي هذا الهعد يقول ليكي پأول عكا يسبربه تالب الامة







So, I wish to speak tonight on this subject -What are the foundations of national life ? Egypt is entering upon a new era. We are going to turn over a new page of history. Shall we have independence? Can we keep independence? Have we learned the lesson of the past? That is the question. Now I am not speaking tonight about politics. I am just a new-comer and I am not debating tonight.

What then am I here for? For three pourposes, to show how you can find God, whether you are a Moslem or Copt or Protestant; second to show how you can win the fight for character, and lead a powerfull life; and third, to show how you can lay the foundations for life, personal life and national life. That is what $I$ am here for, and J speak with deep sympathy for Egypt. It is a country I deeply love. I was here first twenty-three years ago. I was here again fifteen years ago when I was sick. I studied the ancient monuments of Egypt. I stood the other day on the great pyramid. I visited Memphis and Thebes. I looked down on six thousand years of history. I saw the Ancient Empire, The Middle Empire, and the New Empire. I looked over the traces of the Greek and Roman period. . Here came Alexander the Great, and Julius Caesar, Marc Antony, Marcus Aurelius. Here was the great Saladin and the days of the Arabian Nights and the Caliphs. I Joked over the ancient glory of the Orthodox Church, the days of Origen and Clement, of the early saints and philosophers and mystics, the monks and the martyrs. This ancient church dates its history from the days of Diocletian. I thought of Egypt's great past, and I have a great faith in Egypt. I believe in her yet greater future, a great past, a glorious past, but a yet greater future. So I speak with faith in Egypt and love for Egypt.

لذلك أريد ان اكمكـع اللملة عن اركان الخياة الوطنية
 صنحات تاري<ها فهل تستطي الاحتفاظ بالسـتقلالها وهل


 تَجدوناللّسواءك:تح من المسلمين او الاقباط او البروتستانت
 وثالها لارششـدك الى طريتة وضم الركان المياة الشخصية
 على معر. هذه الباد التي احما من اعماققلبي والتي وردتها لاول مرة منذ ثلاث وعشرين سـنة ومرة اخرى منذ خمس
 وعاديالها القديكة ووقفت على اهر امها الآلا كبر وزرت منف وطية وتصنحتت تاريذها منذ ستة آلاف سنة فتمثاتلمالمي

 .وليوس قيصر الى حرقس انطونيوسالى مرقس الور يليوس اللى
 تاريخ الالكنسة التبطية القديمة وبحدها الهظم ورجهت اللى




 والمب لا

والآن ما مي أركن المياة لوطنية؟ وكيف نشيدمصر


in Russia：Has Russia learned her lesson ？ She is struggling on towards democracy！I found the same lesson across Asia．I came to the great re public of China，four hundred m Ilion people，one quarter of the human race， the largest population in the world．They now have their independence．They are now free and have their republic．They have a con－ stitution，but has Cinina learned her lesson？The government is falling today through bribery， and they are suffering from the selfishness of the officials．I met the leaders that had come from up and down China．I said to them， ＂One of four things will happen to China． Either you must save your own country and stop this bribery．Or，second，the Government will fall．Or，third，Japan will try to take over the Government．Or，fourth，China must lose her independence and pass under other nations． Which shall it be？＂They said，＂We wish we could save our country，but we feel we shall lose independence，＂Their officials are taking bribery．The government will fall and China is in great danger today．I came back to India．That is the question in India．This year she enters upon a new era of responsible government．Great Britain hands over most of the government to the people themselves． But they are divided，eight different religions， one hundred and forty－seven languages that $c a n$ not understand each other，two thousand diff－ ferent castes that cannot eat together or marry．The question is，Can India keep her independence？I found the officials taking bribery，full of baksheesh．That is the danger of India．Again and again she has lost her independence through bribery，through autuc－ racy，through selfishness，through division． That is the danger today．

قد كنت بولزدا مالمهة كبرى فسلخت من قارة اوربا





 ＜我 gl
 ＂耑 （a）
 F V Us）位 فلا مأص من سقوط حكونمها ومي اليوم في خطر عطم رجهت اللى الهند الي تستقبل هذالالمام عهداً جديداً
绽告 Voäo
 ○进

 والانتسام ولا تزالل هذه الآلة باقية حتى اليكم
that is the question on there，－the great principle of democracy that all the privileges must be for all the people．These are the issues behind this coal strike，the issues of social and industrial justice．I went through France and Belgium，across those terrible battlefields．I could look across for miles，not a village left nor a house nor a tree，everything in ruins．I saw the great sacrifice that France and Belgium had made．I spent this summer in Germany．Autocracy has given place to democracy．The Kaiser is gone and aristoc－ racy is gone．There is a government for all the people．A humble saddle－maker is the President of Germany．There is a demand for righteousness．Germany is learning these les－ sons through terrible sacrifice，deep poverty， and hunger．One of my friends told me he fell down from exhaustion．I found splendid Christians in Germany today．All are striving for democracy and freedom and righteousness through a great sacrifice．I passed this sum－ mar through Poland．I saw the fighting between Poland and Russia．I saw those two armies，I took a flight in an aeroplane along the front．I saw the land just captured from Russia．I saw them bringing in the Russian prisoners；half were barefooted；no uniforms： some in shirts，some in trousers，and some in drawers．Poland and Russia both need the lesson．Both have been suffering from auto－ racy，militarism，through selfishness and injus－ tie．Poland was conquered and taken off the map of Europe．She lost her independence， lost her nation．She lost everything，but will Poland now learn her lesson ？And will Russia learn her lesson？She has been suffering for a thousand years，a selfish Czar，a selfish anis－ tocracy，a selfish and a dead church，a people starved，and a peasantry neglected，ignorant and uneducated．And today they are starving

ك $\dot{\xi}$ 囱， ك全和
秋 ت茾的 K ＂هـ
 ن ب


## 

䉼备 laV

辂

 cs

[^5]
# Orient and Occident 

# SHERWOOD EDDY NUMBER. 

## Sherwood Eddy's Opening Address.

For the last twenty-four years my work has taken me through some twenty countries. I have spent these years in India and in ifferent countries in Asia. Since the war I have had to go around the world and during this summer I have been in some ten countries in Europe. Now during the war a great issue emerged. I don't say all the right was on one side and all the wrong on the other, but there was an issue between autocracy and demosracy, between militarism and freedom, between might and right, between selfishness and sacrifice. And since the war the world is struggling on towards those great objects for which the war was fought, toward democracy and freedom, and righteousness attained through sacrifice. I find that issue on in every country since the war. I have just been in England and

## اركان الحيا8

 الالكتور شرود إدي في قاءة المكرسال الكبرى)

هملتي دواي المل في خلال الالارب وعشرين سنة




 وعلم اكبر نلال المرب ولست اقول بان المق كله كان في جانب واهد وكل المطأ في الجانب الآخر ولكن هنا



 الالمقراطية والِرية والمدل، والاستقامة بواسطة البــنل
"Ood hath made of one blood"all nations of men for to dwelf on all the face of the earth."


Published by the A.C.L.S.M., and printed ge the Nile Mission Press, Cairo.


## فهرست <br> العدد الحادي غشر

4
ryl
rys
riv.
r.

$r_{2}$ 。
ris
ror

الـكتاب المقدس وحر بة الانسان
الالتـلم أم الجهد
قو"،وا الاغع ان الرطيبة القراءة والاطاعلع رسول الشرق والغرب فـكار صغيرة في بواضتعكيرة ; تاريظ
جوه الرسألة (عربي وانكليني)


* ) lel



"Alliance of Honour" فرقة انحاد الشرف وجّيع الشنبان البالانين مدعوون (و اللدخول بتذكرة)



## (ال

عشُرون غرشأ صاغاً في مهر (غالص اجرة البا البريد)
وخــة وعشبرون غرشاً صاغاً في الملارج بيب تسديد الاشتراك سلناً

-     - 

مدبرو المجلة الكنن جردنر والمكتور زوير والتّس الدر

## وكلاء الملة

الجطر اللمري-حنا افندي جرجس بادارة المجلة
فلسطين - داودو افندي دغدس الوكيل العامبكنيسة
سنت جورج باورشلم
مساعدر الوكيل
با
حينا : - بولس افندي دواني
نابلس . التس الباسن مرموره
الناصرة - التس السعذ منعور



-     - 



 كجة دنبّنهُدبَّهُ



قوات شرقيـة هستبدة كبابل ونينوى من الجهة


 على حرية الانسان ومن هذا النظام الاولي استقت


الالنسان أقوى أركانها.
تأُمل شمباً ضميفًا مهيض الجناح ضئيل العدَد والمِد يقوى على هصارعة قوة هصر الاستبدادية







الـكتابالمقدسوحريتالانسان
(لاحد الاساقنة في أمر بـا)
تتكيف حياة البشرية في هذه الايام بعو الـل جديدة وتتسرب الى النفسية الانسانية روح فتية تهزها هز آ كيفغا وقد لهب الكمتاب المقدس في

 نبعت من بيئات خاصهة فيالاعهر القر يبة لاز الباكنا واجدادنا سبقوا فوضموا نصب أثهنهم أسفـار



 اسرائيل يبقى حياً بين المعار تا والسنديان - بين
تقسيم الوحدة ولا الاستسالامه،
 .
 هر اطةة بلشفيون واما في تالكا اللعور الكالية كن بور اسر ائيل يجـاهرون عيانا بيا با تكنه الضهارُر عن
 الـق امام الوجوه دون الالتجاء اللى حفر الحفارُ ودس الدسائس في الخاءا.. ولقد أُجبي لمجة كانموس الثوروِية ذالك الني كان طارسا للـكروم واللياض كابسا لالثار الاشيجار
 علهِم وارشــادم الى ما يعملونه وما لا يمعلونه كزن رجلا خشنا خلوآ من سمو المقام ورغهة الشأن
 الالم . وقد كاز هذا بوتف اشمياء وسائر الا البياء الدِنجالدو ا مند كلمن أساء الىقيمة اللفس البشرية מويل للذن يصــالون بيتا بييت ويقرنون حةلا .
كات النمهة شد.






 الاسفار القفدسة هو اعلان لصـانات الثه ولـكنة في

 الوحاةونحاولادخالما فيحكوماتنا ور رافقا الهيوية وآر ائنا الفردية.
عد اللى تلالك الايام القديعة التي خلمت فِّهـا
 وهناكُ يتّل الك بوتف بيد لم لم يسبق له ميليل في
 تأُم فيوجه مظالمالمتهديات الاستبداد الشرقي .
 والمنت ور رجبام عاقدآ الخناهر على اتتغاء خطورات


 قالُلا (رانز خخصري اغلظ من متي أبي . أبي أدبيك


 تقالت الاصوات في أطبـاق الفضاء وتجـاربت في



 الارض كها.
 الذي أنب ووبخ ليس نقط المـيئين ضــد النه بل المتهدن على جير'rنم واخوتّم وحقوق الانسان

 والمروت لانه كا واسع المفغرة رحيب الصدر كثير
 بن بــيء اللى حقوت الانسان. ما مي المطية التي لا تنتفر في عر فها ء القد قال



 الحقيةة كهاولن يغفر لـ تجديفهه

 فامتلأ فكره هباخوتها ولكنن المرى الذي صرو"باليه اللنيح هو عدم اكتراث النين باخونه في الانسـانية ور. واكان ذاك الانسان لطين المحدث أنيسبالمشر حسن البزة أثيق الهندام غير منمكف على كثيرمن

 الستهان بحقوق الانسان المقدسة



 في جّوع أهلز شيش الذن
 التقاذة فنال النوتيه حقدو قتعليك الةر عة وأت

 ولو تههدت لالذهـاب اللى نينوى لسكتـت الزوانيع. ولكني لا أذهب وخير لي أن أطرى في أمهاق اليم'





 ولـا بدا ليونان ان الثس سون لا لالاك المدينة قال رخذ نفسي هني لان هوتي خير من حياني.انك اله رؤون ورحيم بطيء اللغب وكثير الز هـا















 بل حقوق الانسان أيضاً والمياة البشرية وعلينا "تطبيق هـه ه الا:نصوص في كل مر إفة:ا الاتانصادية
 تهـل في جنوبنا حت أتضت




## التسليم ام الج

r
نت بوأس الرسول نتـه وز ر.لاءه في هذه
布









 بةيمة الا:لفس البثرية.








 وفيه يبدو تغوق وطنية الســيد عن وطنية أس الانها







الخالق في نضن" السرار الـكونونشر ما اختّن من اءر امنه ونو اياهـ.
ولنا في قصهة اللمالق البسيطة الجمية مايكـل الى




 الارض ويخنم عنـامرها لار ادة هواخذ الالب
 ليكيالق الانسان نةط ليتناول من يدانيا النم
 الأأكار التساقطة بل ليكد ويجد"ويمل في فيناكب الارض مثـاونًآم الله.
واذا اخذنا القجوانة كيرة ووضمناها بيانب
 مشارك كلهُ فيستطيع الانسان مثلا ان يأخذ زهر
 ويتهبنفسهفين خدمتهاوتحسينا حتى تصبح اتحوانة
 الازهار في المقول والنيــاض علي جانب عظيم من
 يد الانسان وانقتت تحسينها ولكن يكني انز نَور
 ومعيز له في المالمالنالني و ان كل الاختر اعاناتالملمية
 بانه اذا كانت ارادة النّهِ قادرة. من اخضاع ار ادة الانسان المدودة وتسييرها أنى تشاء لاز الصانع الفخار سلطة على الالينين يصييغه في القوالب الي يريدها .




 ماتتلفل في قلب نبوخذ قديكا في قوله هأليسته ها بإل الیظيمة التي بنيتهـالـيت الالك بقوة اقتدالري وبلالال جُديه
ولو صح" "تديرنا لها تين الف.كَزتين العقليتين في الثرق والغرب لـك كنا بان الحق ليس في جانبك أُمها بل هو في مي متصـف الطر يق بين الفكر تين . انه بن الحا والصواب ان نتول عن الها اله ان




 وسماك البحر السالك في سبل الياهنه وبيارة أخرى نجرئ على القول بالن الله خالتو


والمنانع التي تجنهِا منه لان الله خلةه وهو سبحانه وتصالى هصدر الشفاهه
وسيآتي يوم فيه تبطل الا.ر اض بعدان يكون
 الانسان فيسوع الميع جال مبشرآ وشافيًا وقد

 وهذه النظريات التي اثبتا صحمها في الظاو اهـ الطبيمية تصدق ايضاَ في اللالمين الادبي والواري فنحن احرار الار ادة ولكننا كحتفظ بغذه الحرية
 في درجة الكمال الادبي ولكنه هيأ لنا وسائل المو



 الله في سبيل خلاصنا . نم ان الانسان لا لا يقدر ان يخلص نقسه بنفسه ولكنه ايضآلا يخالص بدون نعسه وفي هيس,ورنا ان نجتنب غريقا من الماء فاقد الشهور و نطيل حيانه الجسدية أراد أو لم يرد ونكن لا قبل لنا على انتزاع نس الانس النسان من بيئآت


ارادته وقابلية لمنبا.
وما يصدق على خلاص انفسنا يصدق ايضا


بسـة الطبيعة والتاريخ
فملذا اذاً قّقدر ثُووة الامة



 في سمة هتاجر ها ورواج صناكاتا
كل هـذه مـن مر افق الامة الميوية التي

 ولا مي ذخر غاهاه .

 وصـدت رجولته-م وطيب اخلانهـم وشريفـ عواطنهم ووجداناتهم. لان حياة الا مة ليِست في وي اقتتاء الثروات اللادية ولا في توفر وسائل الليش الإغيد والانغاسفيالاترف ولا في سعة النفوذالمملي
 وخلوَ "نوسهممن شوائبالميب والنقيصهة. وميلهم لامالالتضجية والاخالاص . ونrجهم مناهج العهل والاسةقامة.
 الذين أحدودبت ظهور
 يقومون بعظم الامهال ويدبون عويص المهات ؛



 ,لكن جهود الثه وسميه المتو اصل في اثبر الك
الانسان مسه في تكوين اغر اض الكون قد تكالت الت

 تالت علوآ بهيداً عن طبيمة الانسان ورلكنه صار


 الكهال . لان الابن-والان فقط -أهل لمشاركة


## قو"و! الاغصان الرطيبت !

. كـاذا "تقدر ثووة الابة ا




الابهة والفخفخة ومعالم النعاء والرفاهية ء

 سريمة الزو ال تشتشل ولا تلبث ان تنطنيُ هلا

باغلال وثيقة شـا كاً المى ربه ظلم والدن لم يحسنا

 ورذائل الاوبين تالصق بأعها الها وم لا يشعرون
 عسف والديك وذنوب أبوبك ومساوىء الميئـة

 الاهاب ! نعم أسمعك تستصرخ بن شرور الهيــة
 حياتك السعيلة اللملوة . ار الك تتبرم وتتالوى من

 !
قذارتا:

ثلث اطفالنا قضون نحهوم دون الر ابية من المهر فلمَ هذاء جونا كسإرُ الاجو اء وا.كنه صصقيل من السـحب والفيم. وافلا ولا وشمسنا تشرق وتغرب وارضنا زاب
 وفيات ا'الطفlال اكثث بن سوناء

ليست رووة الامـهة في المواد الصطاء والحمأم
الزالثلة بل في اطفالها الاقوياء بدتًا وعقلاز وتنسا ,

هل هُ

 شيوخهـا والعـل والتفكير من كهو لهـا والاقدام
 . " صبيّه| اليافون ون وأطفالها السـاذجونا فالصبية والاطفال و تلاع الاعضاء الحساسة في الاهة التي يككن صوغها وتكوينها هما نشاء .



وصو نها بن يد الم:ث والفساد .

ولكن ماذا كحن فاعلون في هذه الحلمبة ع حياة

 المقومات من الیناهر خير آ كانت او شر اً الـا وولد الطفل في حضن اهـه مزوداً من البطن
 امر اض الطفولة.فاذا كان إلإو ان من سلمتأجسادو من الادواء وعقولهم من الموائقــــ و نغوسهم من الـا الشورائب يستقبل الطفل حيانه هفهماً بقوة حيورية ;فــأ وجسداً واما اذا كز الابوان من تدنست نونوسهم بوصطات الزجاسة او تعطلات قوام المقالية


 والمقلية الاادية مايمرقل سيرهنيالمياة ويعطلنو رجولته ه فا الني فيلناه لسد هذه الثلماتات في حياتنا
الاجنماءيةء

 ارضًا جــيدة وعالًا جديداً في جيل واحده وهذا


 .
 الفتيان والفتيات. وتربية الرأة وتعضيد الآد داب والشؤونالصحية. وعر نانواجب الابوة والا والاموهة. واتقو ية جدر ان اللياة اليتية . وانارة الأي الهام بالتعلم والتثقيف
 ق:بض:ا على بصيزنافي أيدينا. وضهنا حريتناوسمادتانا وكفلنا لاجيالنا المقلة الميشــة الانجانلاقية الصحية
 ,
 (حبيب)
 "توقت الملاتها ومصيرها
وكل علاج لسيئة مية أو أدية أو اجّاكية لدليل لِ يـظة الامة وتقدير ها قيهة اجيالما النابتة

فاذا ففلنا في هذا المططار :
تبالت اصواتنا في طلب الحرية حتى طبقت





 عاكفون على اللمو والفساد . فاذا نتنظر بعدذلك :
 الحق لومةلأُ - قول حق ينطبق على اغليية الامة ولا عبرة بلالقالية من الطبقات المليا والوسطلى يينا الـكاباب والادباء والمثزيون والاغغياء والمطلحون والمذنون ن وقادة الافنكار وربال اللم والدين ناروني- رعاكم الله - بهورداتهمفياصالالح هال الصبية والاطفال :

فــاد الشبان وعيوب الزواج. وجهل الو الدن
بالشُؤولـ الصخية والواجاتات الزوجية الفائليه . و نقانُص البيت LifeHome كل هذا من المور امل التي


يـول ان الهباوة لا يكنن ان تصل بالناس الى الحمد
 اليومية كالتي يقرأون عنها . وقد يصح ان لا يكر يكون






السرةَة والنشّل ام جد" هين ميسور في مدينـيـة
 فرآها اثانان بن رجال البوليس السري وهي تنشا من جيب سيدةَ مارة كيس نتودها فالقيا القبض
 عن ريال واحد و كتاب صلاة وعقدان من اللؤلؤ
 (ورجد الخادم عصارى الامس جثة الفلام



 وصف نصل عزن يمتقد رجال التحهيق ان الفلام

 هن النهب وكان في المورة التي سـحرت لب

## القراء8 والاطلاع

ان نظرة واحدة الى تأهعة اللكاتب اليومتكفي
 قذ طنى على المالم القارئ وأن الوف الالوف الو يوزع منها فليت شهرى من هُ النين يقرأونهاء وما هو
تأيرهها فِهم؟

لاتزاع في انطائنة كييرة من الجهور القاري"
 لا لهمعولكن تُرى هل تعمل الكتب المتداولة بين اليدهـم على اءداده لالمسؤوليات الخطيرة التي

ستلق عليهr
يؤلني ان اقولانه اذاصح ان ان يكون المالغد
 يومًا جد قاتم .لان تسبة اعشار الـكتب التي يةرأها الها الالمالم اليوم مؤلفة بن الروايات المبيجة للاطاسيس ذات الحوادث المؤثرة على الآداب الفاضلة ـ من الوايات التي تصور كلما ما كان باطلا شاذاذا غير
 سرد تقائص الجتمع ومسـاوئه ورصف الجارأم اللتفشية وحو إدث الليام الفاسد الخليع والمثاكل
 .
 لانهم ملاخقوافيجياتهماليوْمية مثلها ولّ ب مسترض



 انمبر يقرأون هكايات البوليس الــري و الالصوص

 .
 لِالهة الكتب التي تسيل سطور ها بالحوادث اللانة: الناوية الخْ:لقة اللمقة

 على تصريف المسائل وسياسـة الشيؤون الآتية ء وهل يكو ونو قادر ين على لسيير سفينة المجتمع بأمن وسلام في عبيج المو اصف الققبلة كما ما مي العذة التي

يكونونا بن ادمانهم الشديد لطالمالمة الروايات صادنث بنــنأنسـبوعين ونيفت حين كنت

 تصص (اللاص الشريف) فشق علي"الام كثيرآ




الفلام رسم صبي ارتدى ثياب الكشثافة ور بط خصره بكبل وجماءه من رعاة البقر يدلونه الـا اءماق
 "اثم صاح رئيس الصـابة قألاً دلوه الى الاعهات يا صبيان واذا هوى الهيا ومات فلا بد ان ان يوت هيتة الابطال في سبيل الخصول على الاكنز . دلو هالىا


 هذا المنظر المفجع الني أودى بياته قد يقول البيضضان هذه الحوا ادث قليلة ونادرة الوقوع ولئن كانت كذللك الا ان تأثيرها الخلئي بليغ

 لا لانسى انتا نيش فيش في عصر جمل الجرم بطالا من الابطال في نظرنا بفضل الاو الايات التي نـشر ها

 , الاززاع في ان الجرائم آخذه في الازدياد. وطوفان الاباجية والتمرد يطني على العالم طنيانيانا يظهر انـا
 فقدكنت في مدن المالماللربريالسينة اللاضية فألفيت سجهات الجرائ مي هي فيكل مكانه ؛ :
 الروايات وكثرة ذيوعها في ايدى الشباب . والهـلم

 الرقيق ر م بالاتين وصدر حديثَ بالر بية منـططبعة
 لك . وسيسرني دائًا ان تمكف على تثقيف عقلك بالكتب النا:يهة اللعالمة لازهمظ الكتب المتشرة في عصرنا الأضضر عبارة عن كَول عقلي لاططام مغذ
 منالثباب مُرمين ويضيع الفنائل ويييد المامد. ويل لامتنا ولمصرنا اذا ظلت دولة هِذه الـكتب قوية وحبذا لو عاهدت نفسـكـك على تجنيا وحذرت تار اخوانك الاحدات عن مضار هـا سيروا جميماك في

 الى الكتب المذبة الصالحة والمج بكمدك كل نفس
 في وتتا الحاضر . (الزهرة)

مستقبل حياتي مثل ذكاء سـغكر وجر أة اللعوص
 رأتتن أن تكون لصأ مثفنتاًه ه وبهد حديث طوريل أوضحت له فيه مضار هذه الكتب النارية. بأَأته فألّة رالكاذا لاتقر أسير أبطال لالمالمالذن خديو الالانسانِية
 عن حيانهم دروساً عظيمة "كر"ضا علك على الاقتداء

 , وتحملوا المخاطر والاهو ال لـي يكتشفور ا كاهله : لماذالا تقتزأ الكتب المتضمنة وصف العالما المالمبيي وما فيـه من المجائب وماك كن في البـ والبحر من الغر ائب التي تّنطق بِظمة الخالق القدير ؟ه فاجابني
 الكتب : اني لا أستطيع ان اهتدي الى واحد بنهـا ولست أصادف فيكل مكان غـير الكتب التي من
 ذفلت „لقدكدت لاتمدو المَقيةة في قولك. وقد هارِل الشيطان أن يبيد الكتب الصالحة الفاضضة التي تنرس المبادئ العألية في النفوس ولكـكنه فشّل
 الـكتب الصالــــة في طوفان من الؤلفـات المؤذية الإديئة بــد أنه يسرْني ان الطلمك علي كتاب ظطر


الدخيل - حلهك يا صأح : ألم تسعم كمات ذانك اللطر سوسي يوم السبت الفائت ؟

"قصدد \&

الدخيل - ككانه الختامية : الـن الانسان يتبر بالا يان الحي .مسيح الله دون سواه . يهودي ثان - (لإر له ) اني أعـترف بانه فاز عليّ
 والانياء هذا الاسبوع فالفيت فيه اتَام النبوات . ولكن ختام موعظته انه بالا يمـان

> فقط -

الجمهور - (من الو راء) افستخوا ! افستحوا! !
 ينطوي على انـكار النـاموس ويبطل ضرورته وحتى ناءليته . والآ ز لابسط لك الام .
كيف .....


K.

# رسول الشرق والغرب 

الفصن الاول - المثهد السادس
(المُمح اليهودي في انطا كية إسيديه ومي من




كثيرة هطالة من الور اء من النوافذ المفتو حة وباب الدخول (اللى جهة الشمال ) دقابل لمقاعد
 والى جهة المين باب صغير وجوع الحاضرين مدهر: مقاعد الأُساء والى الور اء فوق در جتين ترى العين


امام الجوع (صيف صضغير به منصة للقارىي") هودي - ( الى دخيل يوناني امامهه وبصرت هتصاعد من ضِيج اصوات ثارُّة ) ما الني حدا بك اللىدعوة اصدقائلك هؤلاء ارستيدس

وارستوبولس وارستوفانس وارستو - \&

دمقرينس - أني اروم ان امتنع عن هذه الاعمال
 نغسي ويخيل الي" اني عــد قعيد ولست حر طليةً. فهل في وسع هذا الاله الجبار ان ينقذني كا يغفر لي دخيل ثاثت - في خلاصه قوة هضاعفة لانه ولادة

- جليدة لي دمقرياينس

دمقريتس - ( طاسر الرأس ) النصفـ سـاعة هذا
كنصف دهم .

ابوابنا- ها قلت لصديتي السائل اليونالني
ان ينضم الى نسل ابر هم بالختأن (لان مُرد
 والامه الثالني انه يتحم عليك مر اعاة كل ما
;زاعيه نحن من الـ .. .
.
شفاه هؤلاو الككلاب كِّة غيرها هذه الايام .
انظر اللى ذالك ليو نانيالو اضع رأسه بينيديه:
هو خيـي في شــارع هيكل هرقليس اسمـه
دمقريتس بن ديماس . دموعه هنسـجمة !
فليخنْ غار جا !

تتدفت عند الباب)
المهود - (من الداخل بحنت) لا عحل :لا يحل !

هودي نالث - قد كنا مسترخين ومتساهلين.
 وو نالي اول - (لالدخيل الاول) كنت طول سحياتي تانها كاناتك هــذا الاسبوع لاصأح قد شقت لي ثغرة فيالاشعجار فأبصرتزترقة الساء . واذا سمست ذلا الانسارن تغسه أفهالأمرح خي

الحفول وامتع الْفس بماكة اللهار
الدنيل الاول - ليستحب الرب المسيح !
يوناني أولـ الربالمسيح ؛ أُشني به مخلصالجنس
البشري؟
الدخيل الاول ـــم : ذالك اللاني تُل من حضن الله الو احد . الألم الوححيد ربنا
هوكي اول - (متهعكأ) لהد أجهدت نقسك هذا
الاسبوع أيها اليو نالثي ؛
الدخيل الاول ــ لـست انا وحدي فانكُ تُرى هذه
المدينة اليونانية كلما في هرج ومرج

الـكلات أحـد من آبـل \& عثـ اتي وذنولي ؛ كنت اظنها زلغأت زهيـدة والمورا تافهـة
 ويومه الموب ا فن ذا الني يكاض دخيل ثالث - ستانسـع اليوم عن غخلس تستمطيع
 !
(يــّم ترع على الباب الهنير) )
 رفيدغل سادني من هــالالباب غير المادي ؛ لان الباب الكير غام بابناء آم كبرميل عك بهمابته :لم ار انطاكة تط بـذا النظر :


 غير خنو نين ! ان: لانظر في المالمتاح ولا بد




 ساديب ابالثول:


 مذا التفل السبت القادم . واتم البا الرقاء

 الريب الاول - النظام تقول نينيتكي النظام؛
 واليونايون الوثيون في انطاكية كهاء ماذا



 | ايماواوهاً!



آخر - أبلم . لقد جاءيوم الرائيل !
آخر - يو اسر ائيل ا بل قل علار اسر ائيل :لان
 أخرى .

 تباركت بجي أم الارض عيانَ وبــوع مذا هو الميا بلا ثكا



 الريب - المدرو يالـادة: المدورو :إلـكينية : هذا
 ها فليل يكضرون وقد سمت بإن الـادة
الولاة سير انقونْنم هنا.

رئيس الرقباء - أن من مـنا الضّيجر : كأن الونَا من خلايا النحل تطن في وقت واحد.

هذه المستمبرة
الرئيس الاكبر ب- (اللِّخرين) اسمع • ان الولا:
 الن هوهمبمتوق شغب • لذلك أحرضهمه على个 الرئيس الثـني - حسنًا : والسيدات الفضنيات

 كا كاتهن. هل لاوكيك المناع والمالم هن
 "ارئيس الاكا كبر - حسناً قلت . وللسـيدات
 الرئيس الثاأي - يجب ان يعهد هذان الثخيان . عن شوالطنا 1
الرئس الاكبر - نم وييعدان طالآلج والکن اسمع








 هنا : نهوذا الفر جيون ويوناينو غلاطيـة بل
 وكيف اذت لم بالدخول :
الريّب الاويل - هل يلمتطيع الانسان هد سيول
 اللرباب من أنطاكِية|السبت الفائت لم يمتأُوأن
 عدد الدخلاه بتزايد من ذلك الحين!
 أخر يعسك بكِئة)
الريب - حضرات الولاة بالبابا


 (يدخل بمض من ولاة بلدية انطاكية المئر)


 وحياة هر تليس لور آناالثشر النخن الوروانيين
 عنابر كثيرة. أحطاب يابسة واخثى الـن
يكها"شرر.
 كشُر متقد. وحستا ان نكون نحن ههنا

الثانية و بعدها - )



الشعب - آمين ؛
 الشهب - آرين :
 .
"بارلك شعيه بالسالام!
الشثهب- آمين :
(يقترب الزقيس الاول نحو التابوت ويخرج
 الههو= بالتهعاقب ويقر أكلم النابوس على المنبر وينقل الاترجم كل عبـارة الى اللغ- الية اليوناية . درج الانبياء بين أيدي برنابا فيقرأ بألمبر انـة الفصل الاول من سفر اشعياء والمترجم ينمَل
 الرئيس الاكبر - (على حذة الرئيس الثاني) ليتني

 يكملقورـن باكيهم نكو المرباه . عليـك أن تدعوها بنغسـكـ

والمستيمرورن الرومأيون اللـين يتـكمهون اللاتينيةاوانظر أيضًا فان الامع الخلام يزيدون


 الى الغرض المنشود. ارشدنا الما الرب يسوع
وخن نتبطك
 الفصل في اءيتا . فانا أصلي بان لا تـكاون انت انت
 الآبَفيك .
بولس - آه اني عاجز ! وفي جسدي تجربة هــذا الاسبوع كله 1 يا أني اني ضيهيف عن الكامام اليوم. وْلا شك يزدرو تني وين.يذو ني!


 (كساك بولس بيلهم)
 يشـير الرئيس الا كبر الي برنابا فيصهـد المى
 الشهب كله ويدور ايصأ اووكك الجالسوونفي
 كها واحدة . بعد العلاة الاولى يصهد بر نابا

 النهالسابق قد 'ُقضض هانُط السياج الاتوسط , أُبطلت الهداوة وولدت الام ولادة جديدة في صهيون لكي تبن .بم خيهة داود الساتطة كا هو هكتوبد هلي يطالب الباقون من الناس





 وضد الهّ يا السرائيل ! كثيرون من اليهود - (وقوفًا وصارخين) آمين ؛
آمين ؛ نم خيانة .كفى ؛

يو واني - (رجل ذو بقام اسمه "الوفيلس جالس في القعد الامامي) ولاذا ياسادني؛ انا غريبع .
أريد اللميد.

الرئيس الاكبر-كن دخيلاُ في المّمه فتسمعكات




الرئيس الاكبر - أربكهم الهّه ( (بكلةة شـديدة) أِيا الوجال الاخوة ان كاتت عندكمكة وعط

لالشعب نقوروار
(يقف بولس في .يانها ويشـير بيده . فيخم
سكونعيق وبيدر على الموم انتباه شديد) بولس - أيعا الز ال الال الاسر ائيليون والذين يتقون الله من الام : و(يقف) والدين سلكا وا سبيل المهل حت الا ن الميوا اوعرا ! قد برهنت لك في السبت الفانث من النـاو س والانبياء

 تام من الاموات في اليوم الثالث وصهد عن يهيْ المظهة ومى انه من نسـلـ داود حسب الجسد لككنه قد تهين ابن الهن الابيدي

 مو إيده في هــدا الانسان . فليكن همالومان



 وهنا ختمت كا(ي. وقد بلغ مسابي ورأت




.تّوجات الاصوات)
الرئيس الا كبر-(لنفسهه) ويل لگّا ايها المجدفون .
اذهيواء عنا ؛

هؤلاء الامع الما نحن من فرط الشُاقتـا
. . . . . . .
الوالي الاول - (قأكً) كذبت ايها الهودي ! ان
قلبك يحدثّك باللمنة ! وكاب ! وانت تروم هلاكنا لاخلاصنا وتغار من هذا الانسـان لانه يقدم لنا سر الخلاص . اني اريد سماع الاع هذا الفيلسوف وارغب الـن أهرف الفي أي

سبيل تؤدي بي هذه الفلسفة.
 المكان دارنا أو دارك! سيسمع بجذا الـالما

بل واليآسيا ا (هياج وضوضاء
الوالي الاول - نع سيسمبون". (يخرج والو لاة
الآخرون)

برنابا - (بجلوء) اسمع يا حضرة الرئيس . الله الحي هو الني اودعنا هذه اللكمة في قوله هقد الـد

اتصى الارض)

كل اليونانيين - (كحاس) نم الةول ! نمع القول 1 بشرى طبية

الرئيس الاكبر-اختتن اذآوهانظ على كل فرائض شريعتا.
الو ألي الاول - اعني أصير يهوديً • شـكراً لك
ليها الهودي !

ثاوفيلس - ولكن طريقك ،ستطول صصب وغير اكيد . ولكنن هذا الطر يق الني سمهناه جلي

 أروم الوصول الى مأُمن هكين فلهاذا أدور في طريق ملتف وأ"ندى عن الطريت السلطانياني الامين الذي يؤدي بي بـأشرة ـ انظر ها الما الما

اوتي اليه)
اصوات-(بانتصار . .. . وx:ين . . . . . ويأس)
وان . . . . . . . .

أا أومن بيسوع الناصريا
دخيل - (بن الاعيان وجالس في المعقد الامامي)

الاسبوع في رساللة ذالك اللي صلب وهو
الآن حيّفي ساه الالسهوات.

على ظهري مهل كنت أنوه تحته . انا اؤمن ا
(تفجّر هد
صوت-(من الور اه كأه موحي اليه) يسوع رب!

## الثرت والغرب

(تزج جهوع كثيرة ولا ييقي الا القليـل •
 وغضب - بولس وبر نابا يمّلان نحو البـاب الرئسي آخر الـكل بُوعدالالباب يلتفقان فيخيم السكوت عند اشارة بولس ، ويلتفت خنوه اللذن في تاعة الجمم)
 يشهد بانًا في وادي الفعل (بشّدة يتنا هية)


 الامب (تَّول عنهم هو وبر اناب باشارة شديدة
 والتميج. يختي الاثنان فينتهي المثهد فـأة) ( انتهى النصل الاول وبليه النهسل التاني)

الرئيس - (بكتت وغيظ) اخرجوا من هنا الابد
 اولاد








> وهناك تُّجد !
> هود كثيرون - ونخن نذهب بهع

ثاو فيلس - الى الرحب والسعة ا والآن تّتارك
داري الحقير

باب المتغرقات



- أههلا بك ك يأني اني متشوق اليك جداً
-     - 


لاذا انسيي مصر اليروسة بالقاهرة \&

> أهلآ وسهر"
8)

( عحارة بين عبد المادي وعبد الفادي )

 نادى المفاف اللصر يوان المشتر كين فيها جلهم انملم تقل كهم من الاديالن الثلاثة أي الالشالام والالسيحية واليهودية.
 الاختــلان في الرأي بخصوص الامبور ألادارية


 الدجوي مرنـ هيئة كبار العلماء وأما السكر "ير
 السواحل والاسمالك • وقد كتب الشيخعلى الجو المابت

 و ونص الثانية (الاز هـذه هي ارنا اية الله قدأستيك ان " ${ }^{\prime \prime}$ - ان الآيتين هناسبتان جداً ه والآلز يا عبد الهادي اســح لي ان اخبرك عن نَ
 ضد الذنوب الشائمة فتجدني اخرج الى اللارات والازقة والمطفات المظللة لانبه على الزناة المذنبين

 كثيرة من البنذ المربية و الان الكايزية لهذا الغرض وني

اثناء الـسنوات الثلاث

ان هذه المدينة المُيـلة لثشريرة جداً وبسبـ




 في ذلك من الصواب او من الخطأُ فما لا شك فيـهـ
 المصري في اللسنوات الاولى بعد (آحريرها يصـهير


 قلة اختبارها تستسلم المى غير ها ، فهل تستستسلم•صر الإتاة الى اصحابـ المو اخير ومحالات صيد المامامو القار
 وغيؤ من الاجطانـ الضصرين لما ولاهلها - الهن كريم هو يعينان ال
 يتعـارنون ه هسب المثل الانـكايني المثهور وعلى

 احتطنا بیض الاحتياط وفهلاُقْنا بتأسيس
 وأشهرها النجاسهة كالا يكنى - الني "ممّت عزــا.ومي الجمية الجديدة التي

الخطاة . وعلى كل هال فهذه اللبذ مرورضة بكتبت: بشارع المناخ
 غيرم لانها تشير الى السيد المسيح الذي لم يخطئ رُط • ومن هذه :-

 الشبان بكية اسيوط والفيناها مؤرُ جهداً قيشبان:ا
وثنها غرش واحد
(ب) الرسائل الابوية في المواضيع الليوية -
 درهام السابق وغْهُاغرش شاغ صاغ
 عباس بالقاهرة سنة 1911 وقد أعدنا طبهبا مر ارآ:
 اركانالحياة الاج جّاعية للدكتورشرود إدي


(ه) (ه) خصوصي الصبيان . "رجه اسيوط إيضاً. وفهِا انذار شديد بخموص خطايا الصبيان
 كتبا سنة ، 170 كجز، جوهري لـكتابها المثهور Holy Living (ز) النمرة المجيبة رواية اخالاقية(تحت الططم
 - الها كثيرة المدد والنوع وأما ثُنها فاذا أراد أحدو نبـذة واحدة فلا تـكايف أنا اذا الراد كيةلاجل التوزيع فلكلبذة سـر حسبتسهيرتنا الرسمية.
-
 لي ياعبد الفادي ان اطلع عليها" -
 لا نظا .

 النبذ جاناو

 وعطفتين فقط اكثث من .. . نسخةَ.
 هذا المونوع الهام"للاياية

 الا نظلمنية على ان كثيرين من شبانـا يطلبونها ايعا • انمـانخ بالذ كر بنذة انكيزة جديدة ( طاهر Tا لانابا تبين تأثير موتسيدنا المنيح لاجل

الآّات الاج
ان يكتشفوا طرقآ شرعية لابادة هـذه الآآنات
الاه:بية وإلا . . . .
 بدون ادنى تداخل في الا مور السياسية انكا تجثفي الاستقلال الادبي الاغخلاقي كةورله وانمـا بعثت لآع مكارم الاغلاقه

اللاضي ونغفتخة اليوم

كيبياً لبضاعتك لاننا قد حضرنا الجماكاتات الدكتور
إدي وفهما شيئا عن الحاجة اللاسة
(عبد الفاتَي القاهر اني)
اللغر بيز شفف زائد بتربية احدا اثمم ودرس


 السجايا الحسنة والملالِل الحيـدة فيشبورن وقد ارتس.ت على عواطفهم صفات الا جزلية والشهجاعة والاوقدام وقوة الابتكار والاتماد على النفس وما شا كل ذلك من شرين الخعال
و نظرةو اخدة كلىالشرقوروالياته وموسوعات

وستظهر قريبً) كتها يـى افندي منصور بكنيسة
الاصبلاح بالمام


 ونلفت انظار قرائ:ا الى كتاب جليل القدر

اسمه والطارارة الجنسية)،
ــــا عبد الفادي هذه الكتب كاهبا نافهة جدآ
, اللسلم المثدل يقدر ان يستفيد شئثا كثيرآمت
 العفاف الهم.يكتاجون الى نبذ عر بية خالية بن نهكام
 الاديان الثلالثة ويشترطون ان تكون تلك البذ
 سمعاً وطاءة يِ عبد الهادي قد استهددنا استعداداً كياً حيث ان النهّ سبهانها وتنالى ارشدني
 وقد صدرت من هذه السلسلة بنذتان ولالالاقية تحت
 فقط وتطلب من هطبهتنا أي من هطبعة اليل المبيحية . و'سلمؤها
(1) ( ( ( ) ( ( ) (ومي بصفة استناثة)
لا يزال جناب المستر أبسون (عبـدالفادي
 مرة على صفعات هذه الجِلة جادآ في معاربة رذائل العا الفساد فيّ مدينة القاهرة برة بكل الاساليب المعلية.
 وازعاً الجنود والثبان تارة باللاينة واخرى باللشادة
 فيالحثعلى الفضيلة والتنكبثن الرذيلةوآخر ماجانانا
 من الرجز دارُّة حول فظاءهة الزنخ والمنكر وهول
 القدسية لاليازجي. وُعن هـذا النشيد

 هـيّه في هذا الجهاد ونقدز ماي يذله من التضتحية في





 والاتاميص النذيذة الثيةة النافـــة لتربية الناشئة
 تقاعس الكتاّب اؤ عدم اهتامهم بُأم الاحدات
 الرجانيـة ه لؤلفها الروأيو الشهير بالانتين ومسربا



 الاستبسالفيركوبهتخالاخطار واقتحامالاهو الل وقوة التصريض في الابور والابتكار مند الحاجة













who have not received it in their own hearts, as the final message and the saving message of God's grace can never deliver it to others.

In The Life of Dr: Chatterjee, a Prince of the Church in India, by Dr. Ewing, the story of this Bengal Brahman's conversion, suggests much anxious thinking for those modernists who attempt to relegate the Cross and the Atonement to a subordinate place. Dr. Chatterjee explains what was the compelling force which induced him to leave home and country and honour by accepting Christian baptism. He admits the attraction of Christ's blameless life and His perfect teaching, "but," says he, "the doctrine which decided me to embrace the Christian religion, and make a public confession of my faith, was the doctrine of vicarious death and suffering of Christ. I felt myself a simmer, and found in Christ one who had died for my sins, paid the penalty due my sins." "For by grace are ye saved by faith, and that not of yourselves ; it is the gift of God."

He goes on to sty that after all his years of experience as a leader of the Indian Church the Atonement has become, 'in my thinking and in my life the great and sole differentiating line between Christianity and all other religions, so that when I became a Christian 1 felt, and feel it most strongly now, that a God all mercy is a God unjust. . . . . This continues to be my creed to this day."

The true apostolic succession is not a matter of method or of ordination or of ecclesiastical connection, but of the character of our message. Have we received first of all. and delivered first of all, the news of Christ's death for sin? Do we interpret that death not in terms of human philosophy but in terms of the Old Testament Scriptures! Does the death of Christ hold the foremost place in our preaching, in our thinking, and in our missionary program?
S. M. Z.

















ونرى فيّرجّة حياة الم كتورشانّ حي أحد قادة الكنيسة
 هذا البشهي البنخالي gl يكهالنا اللى التأمل العميق فها يلـيمي
 في مرتبة ثانوية : فلّلد أسهب اللدكتور شاوبي في تي تبيان القوة اللأفعة التي حدت به الىي تركـ اللاهل والوطر









John writes concerning Christ that "He is the propitiation for our sins; and not for ours only but also for the whole world," "He laid down His life for us; and we ought to lay down our lives for the brethren"; "God sent His Son to be the propitiation for our sins" The first name given to Jesus in the Gospel of John in is "the Lamb of God that taketh away the sin of the world," and in the last chapter of the New Testament eternal life is found only for those whose names are written in the Lamb's book, and who drink of the river of the water of life which proceedeth from the throne of the Lamb. The word "Lamb" so often used in the Gospels has no significance and no power over human hearts unless it refers to the sacrificial Lamb of the Old Testament and the shedding of blood for the removal of guilt and transgression This is the Good News, the only Good News, for sinners.

So important, so supreme, is the place of the Atonement in the apostles' thought and preaching that it seems incredible for any one to accept the New Testament and then reject the very kernel of its teaching. "It will be admitted by most Christians," says Dr. Denney in his book, entitled the Atonement and the Modern Mind, that if the Atonement quite apart from precise definition of it, is anything to the mind, it is everything. it is the most profound of all truths and the most creative. It determines more than anything else our conception of God, of man, of history, and even of nature ; it determines them, for we must bring them all in some way into accord with it. It is the inspiration of all thought, the key, in the last resort, to all suffering. . . The Atonement is a reality of such a sort that it can make no com. promise. The man who fights is knows that he is fighting for his life and puts all his strength into the battle. To surrender is literally to give himelf up, to cease to be the man he is and become another man. For the modern mind, therefore, as for the ancient, the attraction and the repulsion of Christianity are concentrated on the same point ; the Cross of Christ is man's only glory or it is his final stumblingblock."

The apostolic Gospel to Paul and his suecessors, and to every evangelist and every missionary, is a personal message and a personal Gospel in the deepest sense. Paul spoke of it as $m y$ Gospel. "I delivered it," he wrote. Those

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد كتب إيضاً المى الكنيسة في كوزنوس :ــ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كن واحد قد بات لا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. بر اله فيهه }
\end{aligned}
$$


 كهنتا وني دمه لنا توّة مطرة وبكوته قد اكمكل لنـا المهد



 ويتول يوحنا عن المسيح انه هاكمارة كلفاليانم . وليس廆 لاجلنا فعلينا الن نبذل انغسنا لاجل الاخوةه وان
 الاني يرفِ خطية العالمه ونرى في الغصل الاخير من المهلد
 في سغز الخروف والمّين شربا من بهر ماء الحماة النابع من عرث ال大زرف . وليس لِكمة هالخزوفسه معنى ولا توة



 الجديد ورفض النواة المركزية واللباب الجوهري . وتد قال


for example, what can be the significance of "'The Son of Man came not to be ministered unto but to minister, and to give His life a ransom for many" (Matt. xi. 28), unless it be to the sacrificial death of Christ as the ransom for sin? The apostolic interpretation of the death of Jesus as necessary vicarious, and propitiatory was recorded chronologically long before the record of the Gospel. This interpretation therefore of the death of Jesus is not a later addition, but is the earliest interpretation we have.

In A. D. 53 , that is, twenty years after the crucifixion, Paul writes :
"For while we were yet weak, in due season Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die; for peradventure for the good man some one would even dare to die. But God commendeth His own love towards us, in that, when we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, shall we be saved from the wrath of God through Him. For if, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, being reconciled, shall we be saved by His life" (Rom. 5, 8-10).

To the Corinthian Church be writes:
'For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that if one died for all ; therefore all died;"

## And again:

"God was in Christ, reconciling the world unto Himself ... Him Who knew no sin He made to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him."

The author of the Epistle to the Hebrews clearly teaches that Christ's one sacrifice on the Cross does away with sin, that He is our only High Priest, that His blood has cleansing power, and that the new covenant owes its validity solely to the death of jurist. The Mosaic sarifaces were of small value-what they typified Christ fulfilled. Peter in his first epistle has the same Gospel. He speaks of Jesus, Who Himself carried in His own body the burden of our sins to the Cross, and bore it there so that we, having died so far as our sins ate concerned, may live righteous ives



 مؤتّ ضرورة لازبة وغرض سام ششريف. ولـا ولـا قال بولس





 الهيه الني تطّع ع الآبه.
وانهلمن المالل ان نجرؤ على السقاط بِ بِ المبارات



 .



اولبة

بمشرين سنة ملان المسِحاذكنا بمد ضيفابهات فيالوقت







And I looked，and heard what seemed to be the voices of countless angels on every side of the throne，and of the living creatures and the Elders．Their number was myriads of myriads and thousands of thousands，and in loud voices they were singing．It is fitting that the Lamb which has been offered in sacrifice should receive all power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing．And as for every created thing in Heaven and on earth and under the earth and on the sea，and everything that was in any of these，I heard them say，
＂To Him who is seated on the throne， And to the Lamb，
Be ascribed all blessing and honor
And glory and might
Until the Ages of the Ages！＂
Take away the death of Christ from your creed and you destroy Christianity．He draws all men unto Himself because He was lifted up on the Cross．Deny the significance of the crucifixion and the whole New Testament becomes a scrap of paper，for it is no New Testament，no new covenant except in His blood． Without that blood there is no hope for the sinner and no joy for the believer．

Paul therefore points out，in the third place， the supreme significance of the death of Christ． ＂He died for our sins according to the Scrip－ tures．＂There is no other way to explain the death of Christ than from the Scriptures．It is inexplicable that God did not deliver Him from the death，that He did not make His escape，as Moslems aver，unless there was a necessity and high moral purpose，a divine purpose，in His death．When Paul said that Christ died for our sins according to the Scriptures he referred to the Old Testament，its types and symbols， its promises and prophecies，its portraiture of the suffering Messiah，without the shedding of Whose blood there could be no remission of sins．Whatever Paul＇s interpretation is of the doctrine of the Atonement，he himself claims that it is based on the Scriptures，－－that which he had received he delivered．Pauline Chris－ tianity is rooted in the Old Testament．His Good News was the fulfilment of the promise made unto the fathers．

It is impossible to eliminate certain phrase from the Synoptic Gospels，which are just as clear in their teaching regarding the significance of the death of Christ as is John＇s Gospel and the statements of the apostel in his epistles；

$$
\begin{aligned}
& \text { ل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { * }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 號 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 技 } \\
& \text { < تl }
\end{aligned}
$$

country of the Jews and in Jerusalem. But they even put Him to death by crucifixion. That same Jesus God raised to life on the third day, and permitted Him to appear unmistakably, not toll the people, but to witnesses-men previously chosen by God-namely, to us, who ate and drank with Him after he rose from the dead. And He has commanded us to preach to the people and solemnly declare that this is He who has been appoinied by God to be the judge of the living and the dead. To Him all the prophots bear witness, and testify that through his name all who believe in Him receive the forgiveness of their sins."

Paul at Corinth determined to know nothing in his preaching save Jesus Christ and Him crucified. The very word "cross" was used os frequently that it became the synonym for "Christianity." The preaching of the cross, the offence of the cross, the glory of the cross, the power of the cross, -all these phrases indicate the place this doctrine had in. Apostolic preaching. The two Christian sacraments are without significance, without symbolism, without mystic meaning, except they refer to the death of Christ. Wee are buried with Him in baptism, we partake of His broken body and shed blood; $i_{t}$ is the washing of regeneration that refers to the washing away of our sins. We are to testify to the fact and the significance of the Lord's death till He come.

In other words, the most solemn office and the deepest mystery of the Christian Church gather around the Cross, and the Crucified. The death of Christ has been the theme of Christian song during the persecutions of the early Church when they sang praises to their dying Lord in the catacombs, until the day of the modern revival. Take away the death of Christ and the best hymns of the Christian Church are without significance. It was with deep insight that Sir John Bowing; British Consul General at Canton, China, wrote in 1823:
> 'In the cross of Christ I glory, Towering or the wrecks of time;
> All the light of sacred story
> Gathers round its head sublime."

The Church of the Redeemed when they sing the new song, still celebrate the old, old story.

وما يد لنا على عظم أههية موت المسيع في الههدالملديد ان رواية الصليب والكنفارةتستغرق ثلفث مواد الانبيل . فتى أأفرد فصلين طو يلين هــاكة وهوت المسيح وحذا مرقس حذْه. وسبع لشارة لوقاهمرد لفذه الوواية عيها والما في بشارة

 وقد دار الزسل في تبشيره حول حمور واحلد هو المسيح

 لم يكن لُده سواهم) وأعلن بشائر السلام بيسو ع المسيح التي ذاغت وفاح عبيرها في طولمملمكة هrوذاوعرضها وانتشرت
حت وصلت الامبراطور ية الرومانية:

القدس والتوة اللني جال يصنع خيراً ويشني جتيع المنسلط

 على خشبة. هذا أُقامه السه في اليوم الثالث وأعططى أن يصير


 ديانًا" للاحياء والاموات dd يشهد هجيع الالنيـاء ان كل ثن
 وقد عتد بولس النية في كورنوس ان لا يعرف شيئاً
 صارثّرْن المسيحية وورادفة لــل فوشارة الصصليب وعثرة الصليب ومحدالصليب وقوة الصليب وأهثالل هذه العبارات



tions of valor, and the ministry of friendship and relief is carried on under the banner of the Red Cross.

All this is inexplicable unless the cross has been dignified, transfigured, glorified by Him Who hung upon it for the world. The historicity of the death of Jesus is established by al these proofs. He died according to the Scriptares, except for those who still dare to put the testimony of one obscure Koran verse, in the interpretation of which Mohammedans themselves differ, against all the historic evidence of Jew and Christian and pagan writings.

In stating the content of the Apostolic Gospel, Paul says that the death of Christ holds the fundamental place in Christian teaching, "I delivered unto you first of all"-the Greek word signifies before everything else, or as belonging to the weightiest articles of the faith. In the Septuagint the same phrase is used in Genesis xxxiii. 2, where Jacob places the two maid-servants and their children in the very front of his cavalcade to meet Esau. Paul evidently means to say that the death of Christ for our sins is of the first importance.

The importance of the death of Jesus Christ as the fundamental fact in the New Testament is shown by the place it occupies. One-third of the New Testament matter deals with the story of the Cross and the Atonement. Matter devoted two long chapters to the trial and death of Jesus ; in Mark the two longest chapters relate to this event ; one-seventh of the entire text of Luke is taken up with the same story ; and in John's Gospel the shadow of the Cross falls on the scene almost at the outset; while one-half of the narrative deals with the last week of Jesus' life.

In the Apostles' preaching as recorded in the Acts and the Epistles their one theme seems to have been Christ crusified. Peter (Acts x. $38-43$ ) voices the message, than which they had no other, the Good News of peace through Jesus Christ which spread throughout the length and breadth of Judea and was carried all over the Roman Empire :
"How God anointed Josue of Nazareth with the Holy Spirit and with power, so that he went about everywhere doing acts of kindness, and curing all who wore being continually oppressed by the devil-for God was with Jesus. And we are witnesses as to all that he did both in the

 ولدينا عاوة على شهادة الاسفار المعدسة دليل المثاء
 جسده وسغاك دماه وامالال هذه الادلة الميوآرة المتماتبة في اجالِ الككنِبة المسيحية لايمكن تنرانها

ونهار العليب المجرد دليل قوي على تاريخة الصبلمب
 بالمُرمبن وزعانت التوم وعلبه المتعرت لعنة الثه والانسان .

 اوسمة الشُرف وناشين البيلـي وتبذل الجمود لاغاثة المنكو بين والمهوزين تخت راية الصليب الاحمر

وكيف يكون كل هذالالا اذا كا الصليب قد تساتى

 جمعاه المم الاآية قرآنية غالمضة يتخذها الما المكابرون خد

وقد قال بولس في تهليته على البشارة الزسولية انم موت

 الايمان . وتد وردت هذه الهارة عينها في التاربجة السبعينية





The witness of pagan writers, entirely apart from the Now Testament record, has been gathered by Samuel Stokes, a missionary in India. He gives quotations from Tacitus, the historian Pliny, the Roman Governor Suetonius, and others, who record as a matter of well-known history that Jesus of Nazareth was put to death by Pontius Pilate and crucified as a criminal. The famous passage in Josephus' Antiquities, Chapter xviii., Part 3, was once called in question as not being authentic. Its genuineness has now been admitted by Harnack and others. He also gives independent witness, therefore, to the death of Jesus. In the Jewish Encyclopaedia, article on Jesus Christ, it is said: "He was executed on the eve of the Passover Festival." The death of Jesus was foretold in in Old Testament prophecy, and when Paul says, " He died according to the Scriptures," he doubtless referred to all the passages in the Old Testament of the suffering Messiah, wounded for our transgression's, bruised for our iniquities. Not only in the fifty-third chapter of Isaiah; in the twenty-second $\mathrm{Psalm}_{\text {s }}$, and in the thirteenth chapter of Zechariah do we have this picture, but perhaps Paul was not unmindfuel of the great unconscious prophecy of the heathen world by Plato, 429 B.C., in his Politia. Vol. IV., p. 74. He describes the perfect, righteons Man, who is to be the world's deliverer, in these terms: "Who without doing any wrong may assume the appearance of the grossest injustice ; yea, Who shall be scourged, fettered, tortured, deprived of His eyes, and after having endured all possible sufferings, fastened to a post, must restore again the beginming and prototype of righteousness."

In addition to the testimony of the Scriptares we have the witness of the Lord's. Supper, an outward and visible sign of something that occurred in the breaking of His body and the pouring out of His blood. The evidence of such unbroken tradition coming down the centuries in every branch of the Christian Church cannot be gainsaid.

Moreover, the mere sign of the cross is a momerkable testimony to the historicity of the crucifixion. Once it was a symbol of shame and degradation; only the criminal and the outcast were associated with it; the curse of God and of man rested on it. This sign of the cross has now become the symbol of honor and glory, of pride and prestige. We see it on national flags, in crosses of honor, in decors-

 الامور الثال大ة تلقى اليوم على بساط البحث فاما تُطرح أو تشرح.

قد هجع صهوئلـستوكس المرسل في بلاد الهندشهادات
 نتاً من أقوال تاسيتوس والمؤرن بليني وسوتينوس الوالي
 الناصري حك عليه بالوت على عهد بياطس البنطي وصلب كمجرم اثْم• Josephus' Antiquities وقد ورد in آثّ يوسيموس في النضل المالمن عشر المزن الثالث عبارة قيل اهنا ليست صصحيجه ولكنها تأيذت الآن بشهادة هارنالكالنعادةأسشهير وآخر ين وهذه ايضاً شهلادة مستعلة اثباتًاً لموت المسيتح وهاء إيناً في دائزة المعارف المودية عبارة عن يسوع
 والسعار الههد المديمد انبأت بوت المسيح فقول بولس
 السنار الههد القد ff المسيح المتألم المجروح لاجل معاصينا

 والعدربن ونيالفصل الثالثششرمن نبوة زكريا بل منالـ في العالم الوثني نبوة عظمى ربا لم يبهلها ولس. تالكُ الموة






# Orient and Occident 

Vol. XVI.

Inst December 1920.
No. 11.

## the heart of the missionary message.*

We must either accept the apostolic interpretation of Christianity or give upany attempt to set Jesus on an eminence above all other good men. The cry, "Back to Christ," often means "away from Paul and his teaching." The Sermon on the Mount, however, is not the earliest Christian document. If we consider the chronology of the New Testament books, it is a striking fact that the doctrinal epistles, -Galatians, Corinthians. Romans,-were written and circulated among the churches before the Good News was recorded by Mark or Luke. The first letter of Paul to the Corinthians was written 56 A.D.; the common date assigned to Matthew's Gospel is between 70 and 90 A.D.

The Christian teaching, therefore, of the Apostles, and the doctrine accepted by the early Church, is to be found not only nor first in the Synoptics, but in the Epistles. They tel 1 us of the finished work of Christ. They give Him the pre-eminence above all; they find the center of their teaching in His death and resurrection; their glory in the Cross.

The apparent foolishness of this message did not disconcert them or lead to compromise. The Jews demanded miracles, and the Greeks were mad in their search for philosophy. Paul determined to disregard the wisdom of both worlds, Jew and Gentile, and to proclaim a Christ crucified, although a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. In' the great resurrection chapter he gives us the theme of his preaching as well as the hope of his salvation and ours. "I delivered unto you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptares." In a single sentence he confirms the historicity of the death of Jesus, asserts its fundamental character, and gives its supreme significance. All three of these are today called in question, discounted, or explained away.

[^6]
## جرهر السّالة

فرضعلينا اماقبول التأويل الرسوليلالمسيحيةأوالتنصل
 فالصوت الصارج (الرجهوا اللىالمستح") بيناه هالالاتعاد عن

 يدور لنا ان الربانّل المى غلاططة وكورنونوس وروبية كتبت






 لالمركزية وتفاخر بصلبيه
وجهالة الـك الـرازة التي كانت بادية في هذه الرسالة ملم




 اللى رجاءخلاصة وخلاصنا بقوله (اقانيسلمث اليك في الاول
 "



[^0]:    r： $1(0) r: r(\xi)$ rr：o（r）v：z（r）re：r（1）
    

[^1]:    ${ }^{2}$ Page 8.

[^2]:    (1) اشهلوس بامر يونآني شهير طاث في الترن السادس تِّل الملاد

[^3]:    (1) (1) مششم من مشاهـد السينا وتورا الفات

[^4]:    
     بنحو

[^5]:    ＊喵 gl ob
    稀梳
    

[^6]:    * Condensed from a leaflet printed by "The Fellowship of Faith for Moslems." London.

