 كجزة دنبّهة 'ربّهِ
"هلهر روة

.


 تقي با جسـهو بر الشثتاء 1
لهذا الطفل الفäي طأُطأت هامات الجبابرة



 وسحر البيان وا كتشاف سر الاكوان
 قوته على الانغس والقلوب ! لم الصقف المالود




والعام الحج入
الكِيـن لله في الاعالي وعلى الارض السـلام
,
 أنُّها الاذز !
 لاووات من الشغاه في كل عام في ريل هذا الاو الن
 في مبد ديسهبر الافاضي احتغل الــالم الفربي


 في •علهذا الاو ان من كل عام "بّهت الارض
" في العام الماضي بن جهرو القراء من الثناله المالم والاطراء المستطاب.
ولو ألقينا نظرة على العأم الماضي الما رأنيا لِّ
 ليستقر بعد في العالم. ولئن كانت السيوف الد الد ردن



 التي تدي اقدال الانسانية. وإِ

 المكدرة لصـفاء السالامرم

 وانتا نانتهز هذه الفر صة فنقدم لقر ائنا الكرام

居


, رضا


 لا هذا ولا ذاك لان الوليـد ليس من عالم
 الثهجية أنشدة الفرح والخالام البشرية :

 ها أعظم هذا الواليد النيّي جاء للعـالم بشهارئ المدل والا انصاف والاخاء والمساو اة والمية. الني
 هأة الضالالاتو الالثم وأكثقيا من عبوديةالشيطان , الخطية



 ونسیى لتأيد النـلام على الارض وإدنال المسرة
 بدأت في الحول السابي عشتر من عر ها ولو لو انها لم
 جدياً ولاما من قوة الشــباب وروح الفتوة وصدت





## مناجاتا السججين





 في هصر



 كفي أساحرة



 ويلي إلي (فيرد عليه الالسجان قائلا)






 (

رأيت مرتصورة مكانِين معشبينيفصصل بينهـا

 من مرعى صـاحبه وقد كتب تكت هـذه الهورة مائّثي:-
اهيظن كل همار ارت الـكادء اللني في "رو
 في مرعol
اننا لا نجد السعادة في الاستيلاء كلى الالنباء
 من رجل حسب غير ذلك فوجد فغسهأبعدالنا




 عليها نوجدوها لم مَب السمادة لطااليها
 قرأت حكاية عن غني سُم الحياة فنوي|لا

 طالباً مبونة لاجل زوجته المريضة وأولادما




## السعا>8

مي الضالة الوحيدة التي ينشدها كل فرد في



 أرباب الشهرة فد ظفروابابكا كا ان الفقر اء يظظنون الها ني حوزة الاغنياء وكذلك يتقد الحاهـا





 ان غيره بنم با بالر جلالشيخ الذي الني شابت نالميته ينظر بين المنينوالحسد اللالشباب الذين ير يرحون حوله وتمن في قلبه لو يمود الى الشثاب ـ والثي المليل ليشرن من نافـذة تصره وينـط الفالحا البالس الىى غـذانهُ الحير سـاءاءة الظهيرة ويود لو يادله أطمستهالفاخرة بلقمة سائنة من اللأم السمراء
 اللى صورة سائق سيارة في المدن ويتصور انه لا يككن ان يكون في الو جود حياة أسمد من حياة . سائق السيارة.




 لاخو تهفي الانسانية ولكنلنفرض اني الستديت

 ليحترق فيصير لي رماداً فهل من المعقول ان يسر
.تشييد ذلك البيت \&
كلا والفـ مرة كلا•انه لايشمر برغبته في بذل





 آلة تحركِ غيرها مَ هو لا يعمل الا فيتطهة واحدة فتفنى حياته في صنع القطعـة بيمنها او آدارة الالّك الوالحدة فال يشعر بذلك الزضى من وؤية بصنوعاته


 المهل فـكان بِدأه بنفسه دون أن يكون لغيرهيد في انجازه-
 ركن اغر اه دافع قوي فغال على مر افقتّه الى بيته




 هـه اليد البيضاء الي مياتاتالاسر البائسة التيحتاكي
 بنذ ذلك الـين في أعمال الخير والبر وقر" بذلكعينا خا خة اكتشف سر السعادة

 الرتبات بل ولو لاقوا أشد الصـوبات وكيثرا اما




 ,

 اللجحة بالازواء في ناحيـة قصيـة من انـاءـاء | الا


شـشاجاء
(لجناب الدكتور صهوئيل زوير)










 بالشُجاعة البد








, والصبروالاستسالام متى رماه اعداء الانيبل بال،
والاستكان"ه . بيد ان المسيع على المكس من ذلا
 بر كتها على بني جنسـسه حري برثا بال الغير له لانه لن يذوت اللسعادة طهماً . ان الز ارع يعرف انه ير ئهن



للعالم
 الشتخصية ويعيشون عيشة الكسل والتراني دون

 مسروراً. فياسيدتي القارئة وياسيدي القارىئ هل




من اهتن إساس السعادة.
ان الدالم اليوم غارق في لـج الشقاء ولـاذا ء
 دون ان يفكروا في هصلحة الغـير وانعا نستعليع

 هعظم شقائنا هو نتيجة الرتانا ؛ (اوليفيا عويضه)




 السامية القتعة
 وك كاتت شجاعته في انهار بطرس والتشهير بقادة "اليهود وفضح رائكم وانانتهم بلبقد انتهر الشياطين
 ووهر قوى الطبيعة وقوات الجِحم بكمة من فيه .


 ششجاءة في كل صلواته فـر ذا ذا الني يقلر على







 قد اختلطت رفتشته وشجاعاءته بكله ورأفته . وكانت له نظر ات خازرقات فنظرة واحدة مبنه






 رن لا كام والجبال في ساعات الايل الر هيبة . لم



 -









 انظرا الم ماكال، لهيودس وبيلاطس فيا

نادت زوجة بيلاطس إصوت الزعب والفزغ لـم تسلهو ادمآبريًّا






فاه بكلات سبع كل منها دليل على الوهيتهن ؤسـا

















 وبكى بالح مراT.
عربف نجوليوذ بونابرت العظيم طبائع الرجال وأجُب بالشُجهاعة اللشُرية وكانت له فورة الارادة كالفو لاذ في صلابته ولكنه كتب في هذاكاكر تها التي سطرّاتا انامله في منغاه في جزيرة القدليسة هيلانة هذه الكلات عن المسيح:


 ولا يكر.ت تعليل آر ائه وخواسه وحة وحه ووسائل





 وقد بدت شجاعة المسـيح الادبـيـة بابمى . من مأساة موته جـبـن كل المثملين عـدا اليسوع .
 وش:ق تفسهه . اضطرب الكتبة والفريسيون خونا من اليهود وخاف هؤلاء بطش بيلاطس وخشي هـذأُأُس هيرودوس والِهود وقِّصر . وكذا قد

النا شُـجاع في حياني . في عادآي المسـتترة وآراني


 هل أنا شُجاع في أمانتي الواجِبولة
 ذوي الشُجاعة الادبية كنيكيون الـق والبر اكثر

(لَع مستوا اها الاخلاقي بين الامر ؟؟



 "






 على ؤؤ ادي الدالي . القد ضرعئي الطيش وطواني الإستسام و الالاسهتار بالمقي حتى أصبحت عيفت الناظرين وطهية المتقولين . أُجر"ع كأى المذلة في



ضحيت الغقايت


栓






 لن "تَهض عينه عن الفقير والارملة
كان الصى أصيل العهد شريف النبت العيا جذاب اللاعح متوقد الذ كاء حتى بات بون أُجاب اسـاتنّهُ وزمالهُ في مدرستّه ونال تصس
 عينًا بذخرها في الحياة ما عوضها شيئًا عن آلام وتوجقات نفسها




ولكن الثيطان للانسان عاو رجم

 في القبة الزرقاء . ولاطاظ تسي العقول وابنـانان تستر الالباب
 فتتحاب" مهها و"ودد الهـا وجار اهـا في بيور وعواطفبا . وكانت من الفتيات الخليمات اللاون




ولككن أي ! مسيكينة انت يا امهاه ربيتنني




 نور الفجر • جنيت علٍ تفسي وعليك لاني لم أسترشد ب:اصحتك ولم أُستن بهدايتك . فلّ بلّ بي ما حلّ مكا انا مستأها عدلا
ولكن تلاك النانية الناوية - أِن هي الآن ء
 . وعززّهاوسلمت لما قلي ونفسي وحياتي ولمألمأكن لادري بأنها هيكل خوت منهر ورح الوفاء والشمور. ونغس تجردت من سلطان المقل ونداء الضمهير اري

 الحظظور ستحقت حي واخالامي تحت قدميهـا

 .

ان يِستم روايته :

كان نى بافعا في شرخ الشباب غض الاهأب


 .ر قيتي ودلالي.
سـحقاً لها من شيطان رجيم وتبَّآلها من حية
ولـكن الام سالت نفسها حنوآ على وحيدها وعمدْا وصيته الى موقف الماكا كة ستكافة الابنسام


 وغالجناها حتى دهتّنا هذه الـكارثة . فال تجزع ولا بجدن اليأس الى قلبك منفذاً فانت لست باول من

 "ترز" وسنبدأ حياتنا من جديد بهد خروجاك من السجن......
تف يابي بوجه الده مبنَسط فرب منهزم قد كز فانتصرا

هضت الايام وخرج السجين بعد ايفاء مدة الحـك فكانت والدته قد سبقته اللى عالم الابدية من الام فرط حزنها عليهفالا الميبية ألفاها ولا الامأَبقاها . ليست مذه صورة خيالية رسمنا ريمشمي صن
: كنت الفتـاة عنوان الرواه والدلال ولكنها




 رسائل التبرج والز ينة . غير هاناهات بو اجـات ات







 لا ليث طوريا حتى اكتشف أمر وبان وبان عجز







- للي يكت على خيانتة المهو سِت الى الما كمة فتبرأت

"

 عدم متابة هذا ها الاوضوع في الوفت الحافر

 الموضو ات الحـافالة بالشُوقات لـا فيه من لالراتما

 من الوجوه . وعغوان روايتنا الجديدة ريين بر





 ذلك الـعمر بخـس مئة سنة)

 علىجانب عظم من الو حشية والقـووة - وبين ها ها





كالم الجيالجِرد تصديع الحوراس بلمي حقيقه تمتل

 متاعهم و"راث آبأَمْ وثلم شـرفّهم في هذه السبل اللشينة
ثالى امـالم أسوق مأسأني هذه رفيها تبصرة (حيب) لقوم يeلون
(رواية)

## بين مصر واشور


 القول بانًا ثابرنا منذ سنتين ونيف يلى درس وتائُ

 ونكيف رواياتنا المثيلية من موضوعات الكــابـاب اللمدس نبابرزما للقر اء بادة قديهة في السلوبجديد مليه مستهة اللور المديث وبذللك نعمل على ايـــار
 لدرس الكتاب المقدس . وانتا لمبو طونلالقول لإن لدينا ادلة وافرة تثههد
 ونغسن منما في متابيمثه ردها بن الزمن .


 الاهماتم وهو رجل ضغخ البدن ذلق اللسان سريع







والأسل غادون ور اكُون في كل لـئة)


 وان جيشا بصريا زاحف نحو الاشوريين



 منها في خارجها . الالك حزقيا - ولكَن قلي يسيل حناناياشاشبنة غكر سكانالقرى وفلاحي":أنت تمرف الاشوريين


والاولاد ؛
 واحدة : (لاحه الثمرناء) اذهّب وقل لذلك
 :الني اشمياء على حزقيا اللاك في كيل هذه الامور . ( لر








هأها أردنا أسردهو وتكليله في روايتنا . (النصل الاول - الالشهـه الاول)





!بركَ




 (int)
 5.5:

 ولک


 كُن في الجناح والمؤخرة • لا لا لا

 ويزلـ على ظني ان شبنة أصأب فني الموقف لا سما وان ماصرّةي لامير عفرك

الو الي لا(شوريِن قد أحرجت مر وزي "ع مالك اشور.
 (القفشة)

الامجق الني يقود الالجورين من العرب ان










 الوسطى. اليشفق عليك الهُ يا أولادي.

 للشُب • عن اذن جلالتك ؛ (يفض رسالة

جاتات فوراً

 الجالفة المّمرية لا تجدي فتيلا بل هي وبال
 . . . . .
 ليسمع لي يا مولاي الـلـع لاذكر. بالـت



 شاقة عفوفة بالمصاب مدة تسسعة السايع طويالة ثارت
 ردحًاً من الزمن قبل النزول فارسلوا اولآ البعثات


 انكاترا هوطنهم القدم العززيز واستقروا على تربة
 وفات نصف عددم في الشتاء الاول من قرص البِدد ونتك الامر اض .

 امريكا مكا الني أورونوهلانكاترا اوامريكاحتى احتفوا بذكرى هجرتهم مينذ ثلاث مئة سنة بكى نغر قليل
 وند احتفات انكاترا والولايات المتحدة في








 رسمياً بل طاولوا رؤيته وجها لوجه وشقّ الحجلابِ

 الوقت قد "تعلد التساع الدين فـكا




Prea




 ج: ج الثفاء.



الى أرض الاوعـ
رسم أحدها


المدنية المديثة .
تال جيمس رسل المؤلف الاريبي الثههير والسياسي الكبير هان مؤثرات اولئك اللاجئين المى باليموت في عستقبل الاالم وهصيره "الية لمؤرُ ات


 الان انكهي ية على الآ راء الوومانية - والتي مي فاتيكة عصر جديد-مهاجرة جمـاعة الابأ الغرباءوعبور

الاطلا نطيت،
بكان الابك الغرباء أصل من شيعة ألمدقينين
Puritans وتطهيرهـا من الليول اللمادية والمالمية والا بميات
 سكروبي من اءال انـكانر الدرس كمية اللهو والصـالاة
 وعاهدو اانفسههم على (شثركة" الانييل والسير فيكل




 الى انتهاج منج لا يكمد أثر هو


في الولايات التّحدة الامريكية الحى يومنا هذا . وعصرنا هـذا أغرب الهصور التي شهدها الالثاريخ فالشُوب التي كانت ترسف في قيود الذلقد

 شوطً إيــداT وجاوزناعصر 'ولثيك الاباء المثغربين



 كمـالث اوربا الخُتلفة والـكل يشيدون على الانساسي


 التماذج الادبية اللسامية التي رسمبا الاباء الغرباء .


 , قد كز تشريعهمب الاقتصادي أسانسأنج عليه شعوب كثيرة في دور الامصلاح ومن مبادثّهم استقق الـالم المديث كل جديد في الانظمةالـيـياسية

والدمقر اطية العناعية والـلانتق الدولية.
(19r.

 ? ريراتّ الطوربيد. ولها ان دخات الولايات الالتحدة

 (院)

 بوانداو الاندمانج في الشعب المولندي بل أحبوا
 وقد وصلت الـاكومة الانـكلينية الى مد يد


















 او يكزن فؤ ادك . ... الحه،



 في الميئة الاجمّاعية بن الرأة



 عم مالك الخيتاس
 البطاللـة وقد رأنا في بيض النصوص التازيكا

ونتيس وهذا يؤيد قولنا السالث كلا كل التأيد




## العائلة المصر يت القلخيكت

بينا نرى المرأة في اللرب رفيقة لارجل وشريكا
لـياته ز زاها في الشيرق خادمة له وأسيرة 1
ذلك هو سبب بقّام الغرب وتأُخر الشرقفي

> هذا العصر

وقد فطن المصري القديم الى ذلك وعرفان
احتقاره للمرأة واجحانه بيقوقها وعـا وعـدم مساواتها


 وبالجمة كانت في نظره كل شيُ م وبينما ك:ت تراه







 ورجد من أجلهاوجهاً شديداً ولبس عليها ثيـاب
 فاضطر حيئذ لانه يفاوض ساحر آفي أمهْ فقالّله



يــد


 وصور ف：وغر افية عن جفالات مرهبة يقيمون｜هناك

 المو حشين وطقوس

 الـير بيترماكي الذي له منن كـيـيرة على الهـلم ，والانسانية
ويبلغ المستر روسكا من اليمر سّيّين عالماوقد تَطع Tلافا عديدة من الاميال ساؤرا على قدمبه في

 صادف في رحلته قبائل تميش على الالبن وحده الا





 يأكل الاقارب لم من يموت منم حتى ولو مات


號



共
 s
共
．




 اخلات الهمجيهن وغرأنهبم



 ثاد المــتر جون روسكو من رحلثه هاملا
 كا


库



 الالبحر وقد قال في حد دث له الـ



 واكتشف المستر روسكو عاد" في الزواجي


 وهــنه قاع_دة سارُة على الآنين الا في أحرا





- من الاخر وكاز هلاك بونورورو كثبر الو اجمجات تِمل

الاضخرى التي يقول المستر روسكو ان انساء
 ولكهم أُوياء جداً وغالبا طول الو احد هنهم 1 كثم منستة اقدام• ومن أغرب ما لقيته المحلة انا هـي
 اللسيحي ولنلاع اعطلى المستر روسكو جهيع الا موز

 واللـفلات الدينية قبل ألمسيح بألفي سنة وقد با لا لـ






الحات الشر بالمير وايذائهـ

 من المادات والمتقدهات التي لم يقف علهِا الــكام

 عثرة فاذا ثبت عدم اخالاصها قبـلم الزواج قتلت
 وثال المسـتر روسكو انه عاد ومهג همالومات



 الإنج في اللاحم الالادي وهو حي ليأكاه .

اقوالل مأثورة
(حولجّارة الثور الماكّة)

 أبهظ الذر ائب التي يدفهيا البشر هي التي تتقاض:اها المكومات عن تجارة الجّور مامن انسان يجرؤ على القول بان طانة الجُور
 وأذلّهم
هانة الجور تنبذ أحسن زبائهنا اذهب الى دور الشرطية فتّىعوراتب الجّور الوخيتة .
الجُور تسبـ حوادث الانيتار وخراب الانائلات وتجلب الاحز ان والويلاتوتمطلآلات

- الجسد عن تأدية وظالثّها

ادمان اللمكر ات يظلم اللو الظر ويفقد البوا امر ويكل



.
 ,


居






 /

 |الامر وي ينصصلة من الق.ائل الاخرى سوى انبا
 |

 اكور بالتوغراف كثيراً من الاثياء الدينية التي .

















 ضد أخيه في الانسانية
.... ولى هذا الاعتقاد بنيت مذهي
 عبد
بالـة المبا

رسائل
جاتنـا رسائل عديدة من حضرات القر اء

 إلةقرات من بمضا:

حضر ات مدرِي بِية الشرت والغرب
 | الم||الهة وشكري لجناب الأكمتور شرود أدي النّي

 فضالا عن ذلك أرسل لنا في غيابه تلكا الكِلة التي اشهْرت بخدماتهـا العــديدة الدينية لابـاه الدين


 البلة مي لسان هاله . . . . .
 الالوظن بالمساهة بالبيوط

الميا في ه دبسبرس سنة . $19 r$
 , الغربه الغراء ســاما وا واحترالما • وبمد فاني أتشرف بأن اكتب لجنابك للمرة الاولى لُسبينين :

وتزبيته شائع الوطنية＂
 وقال عنه الد كتور هكـونالد هانه انقذ الاسلام من الهرم والاضهx الال في العلوم ونتَح امام المســلمين الـقيقيين باب الحياة المستترة في اللهه
ولو انه قد اضطههد في سيـاته كمرطت مات تا


بالعيرة والتّقوى ．
وقد شرح لنا اللّ كتور زويكر موللهه و＂رّيتـه

 غيو حقيقية ．ثم سار بنا من ظوس الى إغلداد ومن

 والاعهال－اشبه بالر سول يهقوب－ولهـجته الر ائقة في＂يمان علائت الالسان بالله وبَيكه على الحلقوس

والرسميات التي يشدد علهـا الاسللم ． وتعالمـه عر• الآح داب والصــلا：ودين




 هسنلم غيره ．



浣促据㥩细 كيرة


 الفز لي ه بالانجانزة لـناب الما

 i الا الانداء والك التا， الحوال الصصور الصاليبية على قَر اءة هذا المؤلف
 ولد أو حامد حمحـد الطوسي الغز الي فين القرن الـادي عشر للميالد بوم كانت ضروب الا
 لانز الـحيقَة ．وهو Dفارسي المولد آري الانفكار


خطراتافكاره .

وصف فهو الأيلسوف الني ولد في فرنسا الما





 في سصاف الماكرين في عهعر الانهي . وتونف؛

ويطلالب هذا الكتيب من بطبعة النيل|


والموفي العظم ويجب أن يقربأه الالوف تحمنيداً

 الكتاب وتعكف الى استماله . (ن) +6.$)$

## -0

أهدانا حضرة عزيز اغ:ندي درقَس كتيباً يقع
 اقو ال الفيلسوف الفر نـي الكميبر بليز بسكال وهو . وضחف الانسان . وعظمتها ودناءته . وغير ذلكمن

## اعلان




 واشتر|كات الــنة الكالية لل(دارة رأساً ومي قيمة زهيدة لاانستحق الطالبة C
 شجية هناسبة المتام صدحت

 يُوق حدّ الإوصف

 في كل المواقت المؤثرة وحسن زيهم في الملابس الكنعانِية والمصرية ومع حداثْتمه في السن كاوا ينطقون بالفاظ عر بية



 وبذل جهوده ألتصوى ليس فقط في اتحان الروالية من الؤهة
 كالهم في حضرة ملأك الماكوك وزب الألباب يستهمون صوتا نا

 لو وهج طلبة المبلرس والـكايات المسيحية هذا المهنج في
 （م）（ماهد）



 ！


في روابة تمثيلية

بـاطب الله الناس بأوواع وطرق كـ

位
 أوراًا لا لايطال الحق الالمي الى الجبالة المشرية

ولقد سمعنا صوتًا من أصوات الهُ في فصل عيد الميلاد
快
 a

 ． الن持







mint from design, -the great, old "teleotical proof" for the Existence of God. You didents of El-Azhar know how great a part is argument plays in the old Mohammedan geology of kalam: and in all the western apologetics it used to play the chiefest part. is the argument from the order visible in lure to one who orders; from the evidences (adaptation and design to the Designer. The eye (they said) is a more wonderful tical instrument than the microscope. But 0 one would say that the microscope came into existence without a designer or a maker. Therefore the eye has one too, God. QE.D." Then came in the evolutionist and showed that just as the wonderful order and arrangement of the pebbles on a gravel beach (for example) can be explained by a single simple law, gravity; and just as other marvellously symmetrical arrangements, crystals for example, an be similarly explained, so in the organic world each separate instance of adaptation can be explained by a single principle, viz, acoidental variation, plus natural selection, plus lie survival of the fittest. Instead of arguing Look how well adapted that valley is for draining off that water by means of that river! Evidently a Designer designed that valley! Allah akbar !", the evolutionist said, "Of course
is well-adapted, considering the river itself
gradually made its own valley, through natural
res, in obedience to the simple law of
avity." And so each separate instance of aptation was explained away, and it seemed
if the old argument for the existence of God mi design was destroyed. But then men ought more deeply, and pursued the subject
The back, and lo! the old argument from
sign was restored in another way.
(To be concluded).



 نتُرية لادينية.



 ياطلبة اللازهر تلمون المور المام الالدي لمبه هذا الالدليل في




















manager, a controller, accessible to prayer, able and willing to help." And of himself he says, "I believe that the Divine Nature is specially revealed to man through Jesus Christ who lived, taught and suffered in Palestine 1900 years ago, and has since been worshipped as the immortal Son of God, the Saviour of the world". And even the unbelieving among the scientists, when they think clearly, know that science does not and cannot disprove religion, merely fails to prove it : - Huxley and Spencer are instances of this mode of thought, which they called 'Agnosticism'. They refused to believe anything that cannot be scientifically proved. But this is a mistake. Scientific proof should only be demanded in the case of the subject-matter with which Science deals, nameby matter and its relations, its dimensions, and its forces, - all that can be expressed in terms of number, and therefore treated fmathematipaly. But is all life made up of such things and them alone? Are not the mind and the affections just as much facts as matter and force ? But these cannot be scientifically weighed and measured, 9 nor mathematically treated, deduced or proved, "and so the facts that belong to this plane of being demand quite a different kind of proof : the experiment of faith. I will say more about this latter on.

Before leaving this part of my subject I would like to say something to the many in this country who"vaguely talk of "Darwinism" and think that if true it has definitely fixed the universe as godless. You ought to know, first, that Darwinism and evolution are not the same things. The former is only one theory to explain or account for the latter, and it is today a much-critisised theory. Secondly, evolution is by no means necessarily an irreligious theory.

The reason evolution was thought irreligious is that it at first seemed to have destroyed the
位




 .
 , . !
















Ishall not say anything more about this of doubt, as it may not even exist in but I want to point out the importance ethical, the importance of duty, in the ser, and that there may be more connection ween faith and obedience to duty than we

The commonest form of thoughtful bt in this city of Cairo (other than that ch is born of sin, frivolity, or selfishness), summed up in the word Materialism, or (as
r. Balfour calls it) Naturalism. Our modern cation, chiefly on its scientific side, tends
roduce this : and I know for a fact that in
Government Offices and the scientific
er Colleges many a confirmed materialist,
y a complete agnostic, is found. Such
think that cause and effect account for all
ss ; that they render impossible all action
od, especially miraculous action ; that mat-
eternal ; that physical substance and its
s are all in all. And for them "Darwin-
is considered proved, and the conclusive
ton of all religion.
Now I am speaking to such men; - not lose who, because their ideals and desires 50 material, find this philosophy a very conint one. But to the really thoughtful and
est I say, that the testimony of the very natural philosophers is very strong
nit materialism. Are there any names to 1, let alone surpass, the following names,
icon, Descartes, Newton, Faraday, Kelvin ?
every one of these was a convinced believ-
God, and also in His revelation in Christ.
today how many of the greatest scientists
believers! Sir Oliver Lodge, himself in the trank, says, "The tendency of science is
in an irreligious direction at the present
but the realisation of the unity of the ic scheme tends to faith. We are beginto realise that the whole scheme hands, in a real sense, an organiser, a


 .



 ( (





 مذهب الثادية ومذهب الثلأدرية فكاراوا من اللمدندن .



 وينكرون بـاتًا وجود الدين .




 ورادادي وكنن ؟ ولكن كل من هؤلاء قد اقتـت وآن بالشا

loss of happiness and is injurious to the in－ tellect and the moral character＂．It was by this atrophy that he became incapable of religious faith．He did not assert that his system had killed religion．But he had made himself incapable of a religious experience．

Darwin himself knew well that there was a power in religion which could not be found elsewhere．During his travels he met the savages of Patagonia（in the South of S．Am－ erica），and characterised them as altogether hopeless，hardly human．Later on he found that through the preaching of Christ＇s gospel these savages had become rational，Christian men and women．He expressed himself as utterly astounded，and continued to subscribe to the S．American Missionary Society until his death．

2．Intellectual doubt，when once it starts， sometimes invades the whole man，and the doubter doubts all things；－the difference between right and wrong；the validity of all convictions ；the reasonableness of the world， and the worth of life itself．Ghazzâli passed through this phase，as we see in his＂De－ liverer＂．Another classical example（but from fiction）is the character in Kingsley＇s Egyptian novel＂Hypatia＂，who was reduced to such an absolute depth of scepticism that he was on the point of madness or suicide．Ghat－ ali was saved from this black gulf by what he felt to be the direct act of God；Kingsley＇s doubter，by the necessity of his performing a simple act of bumanity，－the simple duty of the moment：－his dog was hungry and he had to feed it．That action saved his reason－ It gave a solid something in the hideous void； a！！it proved the turning－poibt，for it taught him that at least something in the Universe was real，－and gradually be saw that the reality of the Universe itself was involved， then its rationality，and，finally，that behind that Universe was a Living God．

out scruple and without pang, are, though
know it not, atheists. They do not, as a
er of fact, believe in a living God, - at
in a conventional system in which figures
wentional deity. David says "The fool
said in his heart, There is no God". In
art! - the inference is not, I think, that
: was a mere hypocrite, saying one thing,
consciously meaning another. The the-
I mean, whom we meet in the streets every
who perhaps are well represented here
evening, have a deeper atheism. They are
deceived. They believe that they believe.
in their hearts,"-there, in the profoundest
hs of their being, where the mind is sub-
cious rather than conscious, where are
bidden springs of action which accurately
the real convictions of a man, their
self is saying "There is no God! there is no
Oppress, injure, lie, steal, defame! I can
with impunity. This life is all! This
all!" - To doubt is better than to
with the belief of these believers.

## II.

We distinguish, then, doubts that are ellectually caused, from doubts which spring mineral failure. In this section let us conourselves to the former.

The first thing to notice is that doubt spring from pure atrophy of the spiritual of man's being. It is possible to starve
tain organs of the soul and to destroy their hationing. This is what Charles Darwin on sown confession did. He said, "It may truly aid that I am like a man who has become ur blind. . . Up to the age of thirty, poetry
a pleasure, also pictures and music. Now
tespeare nauseates me and I have lost all
for pictures and music. My mind has
Come a machine for grinding laws out of
Part of my brain is now atrophied.
had to do it over again, I would read poetry
Once a week. A loss of these tastes is a



















ول大ن الثك أفضل من ايمان أمطلل هؤلاء .
(Y)







help them if he neither knows what these doubts are, nor how they can be met and overcome ? From both points of view therefore I claim to be free of blame in giving this address publicly in Cairo, for doubt does exist, and on a large scale, among the educated youth of Cairo, especially those of the science departments; and it affects Mohammedans and Christians alike. It is no use shutting our eyes to this fact. I know it to be true, and I am thereby justified in speaking. But if any one feels that from no point of view is he among "the people" of this subject, then he was under no compulsion to come, and he is under no compulsion to stay.

## I.

Doubt, as I said, is not always a bad thing for it does not always spring from frivolity, or laziness, or worldliness; and, where properly treated, it may lead to the strongest and most mature faith. It was doubting Thomas who arrived at the highest faith of all, and expressed it by the most arresting confession of all. Such a doubter may doubt in the anguish of his soul. He may doubt just because he is honest, just because he is earnest, just because he is alive: and his faith, when be wins it, will be a richer and more valuable thing. To such, and only to such, one's message is "Hope on!". To others it may be "Be not self-deceived!'". It was about such doubt (and only such) that the English poet Tennyson sang,

There lives more faith in honest doubt, Believe me, than in half the creeds.
He meant that the doubt of such an one springs from a heart which is the natural home of faith, whereas the so-called faith of the hard, worldly traditional religionist may conseal an unconscious atheism.

This may seem a hard saying but it is true. Men who profess their traditional creed and carry out its prescribed rites, and at the same time oppress, maliciously injure, lie, and cheat,


据
 كي "db
人 .


## (1)



# RIENT and Occident 

## XVII. <br> Inst January 192 I . No. 1.

## RELIGIOUS DOUBT.

An address delivered in the Printania Theatre, Cairo, flurslay LIst October, by Canon W. H. T. Gairdner.
Doubt is the shaking or questioning of pious convictions. In the matter of religion is necessarily an age of doubt, for in our doubt has assailed political, social, ecoand ethical convictions;- therefore convictions could not possibly be
acted to escape. Now much of this modern
gious doubt is worthy of sincere sympathy
respect (though not all of it, as I shall
iv); for in the ordinary course of modern
cation boys and men are exposed to con-
rations which are bound to lead to ques-
lings. It is worth while trying to help
: nay it is a duty. For, as the great
Ghazzâli said, traditional faith is like a
oof glass ; if it is once broken you cannot
ore it to its original form : - the materials
be melted and re-made. But very likely
result will be a stronger and more valuable
It is obvious therefore that this address is
F for those who need it,-or as the Arabic
has it, for its own People. Happy the
who, because his faith has been from
lest years not merely traditional, but a
reality, grows up to manhood without
ing doubted. For him the pane of glass
never been broken. Why break it then ?
address like this is therefore not for him,
ctly. To quote Al Ghazzali again, it is
served from other than its own People.'
yet indirectly he might well benefit from
or if his fellow-creatures are not so fortu-
etas he, if they have doubts, how can he

## 



الشكوك هي اهتزلز الــيالمد السـابقة اء الانثتباه في










 واكبر قيهة.


 تقليديًا قتط بل حقية جية - دون ان ان يتروه الثاك او او








## باب الدين والادب

البلشفيين كثيرون من كر'مت نفوسهم وسمت
 والشدة كاْنهم زسوا او تناسوا النظرية التي فاهبا
 ولقاومة سريان الووح البلثفية في النغو س لم زَ أفضل من الكلاتا التي فاه بـا أجور بن متقية
 الفيلسوف الؤمن الوديع اللطلم على طبائع الانسان
 ان أموت . أبهد عني الباطل والكذب . لا تيطني
 وأ كفر واتولمن هو الرب. او و ليلا التقر وأسرق , اتخذ اسم إلهي باطالها (عدد


الانتجارات العناعية المديثة وتذمرات "

## البلشفغيت

- (بتعرف عن مثال لجناب الدكتور زوير)


 بيـن صناع روسيا وعالما وليست مي البناج


 الطبقات الفقيرة قرونا طو الا ـ وهي ثورة فكرية لا تختهر الا في أدمغة شمب قانط اكفنر أماهـه
 وهــه البدعة أشبه بالثورة الفر نسية منطورية على


غير هذا الني برنع انالسًّ وبخض آخرينه كتب اندرو كارنجي ذلك الثاثي الكّيري عن شاغر كاذ قد أوعبته أيـيـاته الشبرية التي قارن فيهـا






 ,لا الجاه بنائة الانسان ميثقالذرة
 في سمادة البثر بل قلد تكون سبياً في نقصانها







 قد يُذل . وانيل النصرة على مساوئ النوعين لا بد من البطولة والتضحية. . ولقد قال أحد كبار الاسا"تذة في هذا الصدد (متى اثرى الانسان كـثرت لدهـ المبالم الخليعة

ونتم الناقين على نظام الميئة أفضل من صالاة أجور هذه . فيها حكمة إلمية لمن شبعت بطونهم وخوت
 ولن ينكرون اللهّ تأئين ه أين هو الربه ه . ونيهـا أينًا عبرة للمتطرفين والفقراء الذين دفهسم الفقر الى السرقة واتخاذ اسم النه باطالا في صخباهتم وتأُوهاتهم
ويؤخذ من هذه الصلاة ان الفيلسوف كان يرددها كل يوم كرغبة ميتصاعدة من أهمـاق قلبه اشبه بالصالاة الربانية التي نطلب فيها خبز الـكفاف اليوي واللمفرة اليومية وهايتنامن التجارب اليومية اليا ويدلنـا مدلولما ان لا جديد تحت الثـا الثمس
 ,لا بد في هذا اللالم الارضي من تصادم الفقير بع اللغي و والني رآه آجور في عصره الارضي في أور شالي أُو



 اللايين المكدسة بير أذيال النهاء والرفاهية ـ ـلــا يرى الفلاح المسكين أمام لقمتهن السمر الواء وفيجلابيتها
 جانبه ماحب المزارع الثاسمة والنيـاض الوالوالسمة
 ويقول في نفسه هلماذالم يدبر الها لخليقته تدييرآ

ولم تلههم اللغانم اللادية وو أغنى الششوب عنالتنطن الى بواضع الضمف والسير في سبيل الاصالامات الاددية والاجثماعية يستنيرين بنبراس النصوص الالالية في كل خعوة يخطونها. وتششقّمب اللتربية
 استوطنوا أربة أمريكا ميذ ثاثلثة قرون .
فبالامس كان لم نغنل الاولوية في جهل
،عصادرة الحور قسط ثرئياً في دستور اللالاد واليوم نسمعضجة بينأساتنتهم وعلائم مطالبين بوجوب ادخال درس آداب الككتاب المدس بععة رسمية ضمن براج التعلم العالي في الـكايات والجامطات



 النفسي مالم تضبط اخالاقبا بثكيمة الانين وتساس الما أُمورها بدو افع الحب اللماذج الالخلاقية الـكالمالة ... لقد ك:ت يوما من أنصار التهملم العالي الجرد عن كل منحى ديني ولكنتي أصار احم الاقول قد اعيتني
 كلاستمساكُ بمو اطفنا الدينية التيهي عماد الاخخلاق ولم أر بدآ هن الالتجاء الى آداب الالكتاب المدس
 ان الكتاب القَدس ذخر ثُمن حوى بين دفتيه أَجل الششخعيات الدينية والادية وأمهات اللدنــا

الالرارة وفسد حكهَه في مامية الحياة وضلّ هصادر الالسهادة التي مي أقرب اليه من ظالها وأخذ ينةب



 التعاون المبادل في كل شؤون الحياة.







لأجور صاحب هذه الصحالا الألؤورة . يليق بالغني والفيحي ان يذ كرا مأساة الحياة المثترهة ويعاونا على خضد شو كها ويتَادلادلا المونة واللـطف لان اللنى هو غنى النغس والفقر هةرها ها

© فقر آلذنا
التربيت اللمينيت
الثشب الامريكي من أس.ق شعوب الارض في حلبة الليدار الديني فالتد فطن زعهاؤه وقادة
 الانين القويعة التي تبثفي النغوس اخلالاقا حية كيية

ومطاهد التريـية ان تدج آداب الكتاب الالقدس ضْن فروع الموم الحديثة أسوة بالآداب اليو اليونانية والرومانية ومنها يستخر ج الطالب لنفسه لألىك من المْاذج الروسية والا خالاقية يكتنيا فيا في رحالة حيانها والآ زأدرك كبار علماء التريبة فيأرئريكا هذا السر وقالموا يطالبون الـلكوبة

 الاخلاق الكالمة وتهـهـهم في الحيـاة اللى سبيل الرجولة الصحيحة"
يقول قوم مالنا وللدن. فلاللانسان باختّانها
 الهثار واتيان ما يشين . ولكنن العقيقة على الانقيض من ذلك فالملوم المالبة الجُردة عن روح الدن قد
 المصنى بل قد تفغي بهم أَحيانَا الى الزر رو بالنفس وتجاهل الغالق بل الكَفر والا لاد .
 والمارف ويلها الالاباب الرياضية والمريناتالبدنية فنير ذلك مـت الوسائلم الثانوية المتوعة لاعداد
 لفتة للاخلاق وانا نقول عاليًا على رؤوس الاشهاد




الإنار ة التي عرنها الثاريخ في أتدم عصوره . وهل من آداب غير آدابه السابية نستطيع با انيا ان نرطب

 نغس الفراغ الني يكلاُه هو في الجمتم الطالي وما حيات، الا فترة بيهن أبديتين يقطعها المرء وبعدها يال الما تطويات الاجيال او لمناتها بنسبة ما أتاه
خيرآ كن او شرآ،

هذا ماقاله أستاذْ و هو ينطق بلسان كيميرين
 الحالي خلو من المكيغات الاخلاقية ومي تفتة
 تصرتالحكومات هما في بي ابج التّلملم على التوسع في الآداب الماليـة وحشو أدميغة أبنابُما


 الارلى في كـل مرافتنا الروحيـة والاخلاقيـة والاجتّاعية والسياسبة. أليسعبيبا ان يدرسالطلبة في الجامباتحيا: هوميروس ويكهاون حيـاة أيوب . يتنور ورن في الستقصاء قوانين يوستينان ويكتفون بوشل من أحكا الوصايا المثر . بهمهم الوتوف بلى أسرار المثتري:'لهالاومانيينأ كثر منهوو•إله الالبجرانيني!! كان من الوابج الاوجب على الـدكومات

فالفسادآخذ في الانتشار بدرجة لم نههد لما مثيلا والجر ايُم تتفاعفـوحوحو ادث القتلو السطر والسرثة "زَداد ها يؤخذ من الاحصائية القضائية .
 مباشرة وغير مباشرةوأخصرا تزعزع الحالحاللاللفسية

 نضيف عليا علاة كبى هي انبدام التزبيةاللينية. بينتاكثيرون من هملةالالالام وكار الاحلام

 وقد أحصت أحاى الصحن عدد الرسائل التي

 أسال الكماب مهجاتهمني الازية الاقتصادية وتبيان وسائل علاجها وتحاثي كارثتها واستصران الان
 تلم تجد مرخة واحدة عن الازمة الاخخلاقيـة وأساليب مداواتها وتخفيف أعراضها 1 الا نذا كا ان أحد الاناضل اقترح على صفحات
 رجال الفضـل والدين على عهط جيش الـالـلاص Salvation Army
 رذيلة مبينة فنها من. بحـارب البغـاء والفساد ومنها

الآباء والاحفاد عن الابناء ولا يد للانسان في صوغها وأكـاُّا

大亏ا ان الطمام غذاء البطن والعلوم غذاه المقل والرياضة غذاء اللضل هكذا أيضآا الدن غذاه النغس التي مي مستودع أخلاقالالنسان ومفاض تصرفاتّهـ خيرا آكانت أو شزرآ.

يقول علاء الاجماع والتربة ان الاخخاق في القرن التاسع عشُر كانت أُرت مكا مي عليه الآَزوقد كان انحطاط الاخلاق في السنوات الاخيرة تابطا لانكطاط التربية الدينية وما الازمة الانخلاقية التي نــانها الآلت والتي مي شر من كل الازمات
 وجيع الثو انين والنظامات التي تسنها الــلكومات

 وتُحاربالقواعد السيئة والناماتات الفاسدة. قد تضاعفت الجر ائم في كيثِير من الايصار وانتشرت الزذائل في المـلم وسادت روح التذم وكثرت ضروب الالماد والانناس: في الثهوات النفسانية وهذه كها تيار جارف يكتستح أمانمهحياة الانر اد والشهوب ولكَنن قلما يمير هالالنيور رون على

 الازمة الاخلاقية بل قد أمسكت بخنـات نغسا

## الشهمريات <br> (1)

(طلبتمنالجنة المطوعات بكايةالسيوط الانيليليةان)
 طلبة المدارس والككيات فلم يسمنا الا تلبية هـذا العالب


حياتَا في المتمتبل)

ما اجهـل الحيـاة لوصفت من ا اكدار الغندر ،

 والاڤوياء يستبدون ويتّكون؛! مااجمل الحياة لو كانت گا أوجدها السّ ، حرَّة






 .

 (1) القاه احد الطلابـة باحتغال مسابقات المبمبات الادية بكلية اسيوط الانيجلية

ثن يحـارب دور الخلاعة والمثيل المثين وبنها من ـيارب المُور واللمسكر اتوالاليسر على أنواعهو منها

 تُويج الدءوة في المدارس والائئلات لزرس التربية
 كأن:ا نبني على أساس متهدم.
هذا التراح «يود جليل التصلصادر عـن نتس كيرة ولكن القوم صم" الآ ذان لا يسـبـورن
 بكل المقترات الاخلاقية عرض الــائط وأخشى

أن يكون الضرب على حديد بارد :
الله أعلم باخلاص هذا القلم وغـيرة صاحهبه وتأَكل نسهه عند رؤية المساوىء الا خلاوية ولكن حاثا أن يتسرباليه اليأسأو تصفعف آمالهالبالمتقبل الاخالاقي الجيد .
وهـا أنا الآتـ اختم كالاي باستصراخ الادباء والكتاب والمصلحين والمربين وقادة هذه الامرة أن

 الني توارثناه عن آبائنأ الاهجـاد ـ والني ينبض بـا كل نؤ اد. اذيتكانفوا أي اعلا، شأنها ور فـع قدر وهويد

اله
(حيب)

لبلب خير او دنم ضير
,
ان عاش إو مات على حد سوى



 كيدة ، وغيره قدلا كِكاوز الثلايْين اوالار بهين ، واذا ما تققدت حياته الفيتر حانفالة بالاءمال اللطظية والآثار الجلية التيجّلى ذكر كملى "الايامو الليالي ، ها والذ كر للانسان عمر ثانيهيه والامشأنها شأن الانر اد لاتيا حياة سميدة بيده الا اذا سلكت سبيل الجد والعمل ، ورأت
 واعوجاج فقو مته، وقيد من سئ المادات خطمنته، وتنافس رجالها ونساؤها فتيانا ونياتياتها في اتيان
 الا كل مقدام كير حياة وهذا زمان أرضه وسطوأه ميال لمالمدام كير حياة وأما الام التي تهالمل في شؤونها وتوا وكل كل في أهمالها ، وتستمرئ ططم الر احة والكسل وتنام على بساط الیعة والمُول. الام التي هذا شأنها



ف6 ف6 الJ

 كشفت لي السر"وأوقفتني عليه ء
 يكـبك ويهوالك ، فانت أحب الاشياء اليه ، واعزها

 اليه بغريزة"حب البقاء التي رصكي هها الله في جبلته وأودهها في طبيعته لـكهة ار ادها جل جلالالها الاوهي عمر ان الكون وحفظ النوع الانساني من الانقر اض



 بل حينـــه الى عودة الصبوة والشــباب . واذا
 يتأوه من طو لا بابل من الضمفـالني يمسه في جسمه

واذا الثيغ قال أل أفـ

بيد ان هنه اليـياة التي يكرص عليها الانسان كل هـها الحر ص ويكدب علهيا حدبَ الاما الرؤوم ملى
 ورفح شأن الاوطان فهي لا تانرق في شيء عنا عنحياة


الايايم منوق منبراليائة، الس السالم هيدان جهاد
 واخـذوا أنفنهم بالتجلد والثبات، ومنوا ونوا في
 ,لا الا يد اليأن الى نفوسبم سبيلا ، مها عظم المطلوب وادلهـت الخلموب وكاتث القيود على شبوبر فزفهالـ التجلد والثبات'

وتيا النفس ما مائث رجاء
فان ذهب الرجاء فلا حياةُ
لجنة المطوعات
بكلية|أسيوط الانبيلية

## تحزير الجسل



(r.g 19:1, ك1)

رأى الابيكوريون وئ آبـاع ابيـكور اليوناني ان لا شيُ انغنل للانسان من ان يتمت بكل ماشاء واشتדى لان حياتَ تصيرة. وتكشى على هذا
 الشــيطان في سـجنه المظلم . ولكن الديانة الميـيحية

 النفس في الحياة الابدية

وشر الحامين الزؤالين, عيشة
'ِّذل الني بذتارهـا ويفـام
على ان حياة اللز والجّد حياة الرفية والـؤؤدد كن تنـال الا بهد الجهد والهناء، ومعاركا الالايمام ، ومعاناة الامور الهغالم وعلى هذا السبيل درجت
 المبرانذ مونورة، ، نقد قالمت أمامبا الصبوبات، ووتفت في سبيلبا المواجز والمقبات ، فلم تمبن

 وراها الثاية ، دائبة في المبل ، ثابتة غير مقالقلة ، فدانت لما اللصاعب ، وبلغت أعلى المراتب
 في عصور ها اللاولك، تجدو النها شغلت أ كبر مركز في الوجود، والسستاول عمر ان رواهاه تاريخ البشر
 قيادة الامب الاخرى اللالالملم والعرفانة، وما اللدنيات



 واستبسالما في عر اك الحياة ، وصبرها على المكار هر المرا

بعارم عزم لو ضربت بحدِّهِ
دبى أليل ولّى وهو بالنج يم يثر أُبل هذا هو الدرس الملي الذي تلقيه علينا
 بل مارت فيه طبيية شاملهة كل اعضائه ومستولية

 والقلب غلظ والغمير تيّس واللسان مكر والثفاه. تسمـت والايدي أثمت والاقــدام للشر أسرعت والار ادةانعرنتو الاميال انقلبت وبالاجمالنسلست كز كعوامل الانسان الى الالم حتي أسسىفاتد الحس" بيديآعن حياة الثّه.
,لكن لما اتت نـــمة المسيح وانسكب الدم



 الاصالاح الذي ذخره هلا بسوع المـــيح الني مات








 ان الانسـان لا يقدر أن يسير مَ الله بدون الدم

ولمذالا ينبني ان نتهرف بإجسادنا اكا نورى لانها مشتراة بدم المسيح منعبودية الغمية والثر. والمبد اللمتدى لا يكت لة ان يتصرف بـا بـا كالف ارادة بولاه بل علينـا ان ونقر اجسادناونكانترهـا

 ولا يكنى علينا السبب الني خدا الإلر سول الى ذكر هذه الحقيةة هو ان كورنثو س كانت متمبدة للزهرة (وهي آلمـة الزنا) وكان اهلها لا يستحتلون

 الخلـدمات الزواني أكثر من الف ـ وهؤلا كاكن
 كا يألى اللى كورنثوس من غر اقيا وآســيا أسراب
 سميدآه
ولـالجاءت المييهية قضت على هذه المبادئ

 .
 الكتاب (هكذا الآل قدموا أعضاءكم عيــداً للبر لالقداسةه (رو 19:1) وقال الزسول أيضזا هان عشنا

$$
\text { فلالرب نيش" (رو \&: } \mid \text { (ر) }
$$



صاحب الحيـاة بل وكيلأ عليهـا ففط ذتصرف بو اكاتك حسنًا .
على اي شيئتيتظ بياتك . ولاذاذا مي ثينة
 يسوعبل لتخلم مطالمعك وثهو اتك . الما صاحب
 الميح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيت يكيا في . فـا فـا



 آللالخطية . ان لـسوع الشترى ايدينا لتكوبت

 حيئذ ان هذه اليد ليست الك. قد أعططيت ليسوع





 استخدامه اللالم ولا يكوز لك الن الجري الي الي حيث لكون البلبس سائداً . لاتدعا تسانى بك بك في طريق
 هـقفية آثاره را كضة في ميدان الجهاد لنيل الجمالث

وفي هـذا رمن على ان دم يسوع اللمـــيح ابن الها يطهرنا من كل خطية ويني اعضاءنا من من كل اثم الما
 رشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا .
تأُّالما ا في تضحية المسيح الكالملة و والالم النّي







الدل الالمي
كل ذلك لي يكر رنا من سالطة الكطيـة وهن




 بدماك بن كل قيلة ولسان وشعب أـةه، (رؤ ه:9)


 في بطل الثهوات . لفد كنث يوما بيقاً ويسوع




 نستطيع ان زی طريق السلام ونسير فيه . وبها

 عجائب من شر يمتاكه (مز



 الةلوب المرشوشة بالدم نظيفة ومسكونة المان من الاوح
 نشبه أفوزار الها حتى تكون قلوبنـا حسب قلبـه





 نحب اولاد الهه اذاأحبيبا الها وحفظاناورصاليال(ايوه:



 الخلاص لانه ما اجل اقـدام البشُرين بالســلام




 المهين والنطق بالـكلام الني لا يايق ـ ا م مهلنا فيهـا
 الى المزانلى والمكسوري القلب. هل الما استعمهناناها

 هل أخرجنا منها كالات الضالال هلاك الكثيرن



 .

 رأينا ذلك الم يتزف قطرة تططرة من جنيبين الفادي ويدَّ ور جليه حتى أوفى العدل الالمي حقه ه أما كنا




القـديمة تثبت في غصنها على رغم رياح الشتاء فاذا رأيت مثل هذا فاصبر الى ايام ارتناع الحر ارة وايام الريع الشاهسة والى ان ترتّنغ المعارة النباتية في الاصول وتُري الميـاة الجديدة في الفصون وانظر ماذايكدث . ان الاور 'اق الصفيرة التي تولد
 لا تدفِ حياتك القـديمة الالّ بقوة الحيـاة الملميدة فلع حيـاة المسيع تدخل نغساك فيتغير ذوقك القدم وتثلاذذ بالرب وتنال تحر ير البسدمن ع.عوديته المرة القاسية؟ (الثماس منسى القمص)

وقصارى القول ان:ا لا كنا عبيدآ للخهطية كنا تثر لمـا والآن نحن عبيـد للبر فينبني ان تـكون
 والاثم هكذا الآ تـ لنعدم أعضاءنا عبيدآ للبر
 قوة دافهة تدفع الشر وتستقبل الخير ـ وڭا الن الن البنية القوية تدنح المرض هكذا القوة الاوحية تنتصر على شهوات المسد وهذا المبدأ كثير آما بُبت لنا من المشاهدات الطبيية . فانا كثيراً ما رأينا بمض أوراق النبات


الفكر الني ولدّ هذه النتيجة يبقى كهجوبآ عنه ولا يءكن استنتاج الطرق و المذاهب التي بحاهـ المؤلفـ من جُرد الوقوف على خال(صته الختامية التي يبرزها


 حلّا ليس بالامر الهين وفي اغلب الامطاين دوعاة
 هذه المعضلة المربكة. وسيكون من دواي سروري

زواية
بير مصمر واشـور (
(:ولت الروايات يكمل قراهم على الرون اليه)
قلما يمت الؤلفون والكتاب بحمل قرأمثم على . الثتة في انغسهم والتعويل علهِ في تُقتدِر الصعاب ونض" المسانل التي تهترض المؤلف في سبيله فيدأب


كأنه الالسؤول الوحيد المام سياسة مشيريه الخرقاء .

 الامهلاحاتو البادة الشمائر الوثيةيةالي جرى عليهِ أبوه Tَحاز . وقد جاء ذكر هـذه الاص:الاهات في


 عهد الامصالح ولكن هذا الا يـي ان الملك كانأدأة

 الادبيـة اذ أنخذ هية النجاس ومي الانر اللقـدس الني يرجع بعةول الشهب والفكار ما الى ايام موسى
 هذا المـل شجاءة لا نينى.
ولان حزقيا كان شديد الاحتكاكُ باشمهياء لابد
 من أي انسان آخر وقد كانتجزهاً من رسالته التي
 كان آحاز قد تدانثى وأمسى من تالقـاء نفسه منيية
 مشورة الني لـكلمبما (آحاز وحزقيا) ان لا يمعدا

 وتؤُدبا (لان الاضلاهات الدينية أها كانتسطحبة
 نورآجديدآ على مالا يز ال غانينا الآن .


 حول الدور الني لمبه كل منها إزاء الخطر الدأمو
 وتوعدات أشور - - خيل لي انه يجب تصورِ الما اللكا حزقيا كرجل صالِ ولكنه ضميف الرأي والار ادة.

 لنغوذ وزيره شبنة رجل اللالم والسياسي الني يشبه كثير آلساسة اللمرون لدينا أرمّا حسنًا ولكن لاكّبت الثشهد الاول هامت حوليالشكوك اللكيرة: واخذت اسابالي نقيكي
 ميغلة. ولم تلبث ان تلتهـا الخرى وهي كيف ان ان الم
 ضد رجالـ الصالم الآن ناعارضوا سياسته واستهانوا بخذير اتهلميقل كلة لوم واحذة

 رجالًا قوي الرأي ثابت الارادة ازدادت المارينا
 انمياء النكير على اللالت حزقيا ويكث فيل لومهو عزهل
 الرأي مسؤولا فكيف تتيع حكومته هذه السياسة


 (جردز)
"
ه هوذا الاَن وقت مقبول ،


 ولان طريق ر حلته كانت بكذاء ذكك المرى آر رك ان يعبرْ ْقبيل نـاية المير فلما أقبل المسا, وكان


وترقل سيره.

مثل هذا الشاب بثل كثيرين على شـا كـته كن يؤجلون يوم الزجوع عن الالثم والانابة الىالها
 التسويغ يعرقل القيام بالو اجب اللفروض وزيزيد في صموبة التخطي على كل الصهاب ويوسح شقة التباعد بين الثه والانسان . صباح اللياة هو وقت
 ونوت التباطؤ والتوا كل وقت الكسل والمّول . (ههوذا الآن وقت عقبول هوذا الآَنيومخلاص"
 تحاول يووذااتقاء هذه الضر بابومنع غزو الاشور ياين لان القضاء كان مبرماً . ولكن من الجهة الاخرى

 واوركاك سيكونون بذرة الابهالمدنيدة فيالستقبل. هذه هي السياسة التيأعلهنها الني أثبياء لابناء

 السياسة واهال النبوةوأوألقتبنغسه| افيأحضانمصر

 عن استهجانان لمذه السياسة واحتقار ها في عينيهـ
 مسؤولا



 ذلكأوقع أشمياءكل الاوم على مشيريه وشمبه فبل
 حقًا ان تاريخ اضلا اطانه الاولى وتوة عزمها

 يكمنا لكل الاعتقاد بانه كان كلى اللضد من ذلك : وهنا

## صتائن للاحلاث



 المستقبل واههات خادمات لبلادهن)

عينة قوارب جزائر الئوحشين

اوستراليا والاخرى من نروج ومؤلفة من رهالل سيدرسون الزابات والانهار والاسمالك واللـيو انات والمادن التي لا تُّال جهولة فيداخلية تلا
شعب كخين

يسكن المـج في جزيرة غينا الجميدة (او بابو)
 هنـازل القرية على أعمدة يبلغ علو ها عشرة اقـا اقدام
 على اعدهة في ماء بكيرة لالسبـ عينه . اما في الجالـ المالية فيلي بعغهم المنازل بين اغعان أعلى الاشعجار. صديق المسافرين
عثر المكنشيفون على هناجم الالهـب في داخلية هذه الجزريةوهدث مرة ان ذهب جماءة من البيض


الشججعان في بابو



 هضضونه ان اثنين من البيض وعشُرة من المالمالين الو طنيين اختفوا في غينا المديدة ويظن ان ان صيادي الناس وإكلكي اللاعوم البششرية في تلاك المزير ة قتلو و وأكاوت وهذه الاخبار لا تثني عزيمة المعثأت الثلات
 الجزيرة واحر اثهاوغابا


طريقه تحت نجوم اللساء.
قَطع اليل بعد الآخر فلم يسمع شيئً سوى
 سكون الليل وبين الحشائش الطرية على الـالبانين



 فاخذ روتوكا زجاجة اللاء وصب قليلاَ منها فيا في حالت الريض الائت ولفه بقططمة الةاثن التي عـه


 واخيراً اصل روتوكا بمد عناء كيرير الم داره وكن


 وكاتت زوجته في هذه الاثاءناء تسالج المريض حتى

فاق ورجهت له الحياة.

## جواب بطل

 الاني أحبه وأكها الممج كتب جوابابا المى مرسـلـ

 وهذا هو ختام جوابه:

بان المهج يدبرون مكيدة لقتلهم ثم خاطر بيكانها وذهب الى حيث اجتمع المـج لالقتال ووقف ينهم بذون سلالح في يده وأخذ يقنهــم ان لا يقتلو ا البيض.وكان اسم ذلك الانسانهر روتو كاهولو سأكت عنه المهج القسبه لقيل لك انه من ابّاع يسوع
 الى هذه الجزيرة ليبشر المنج ييسوع المسيح وكان



## سارئ

في ذات ليلة كان روتوكا جالـاًّاً م زوجته في
 فتهه نظر وجوه المـج السووداءالمرعبة وعيونها
 قارعة الطريق وْ الشهس على رجل اييض في تزاع الموت وخانوا الن يكسوه (بلا يكوت فتسكن فيك ريهم روحه الى الابد.



 ولكن اذ علم روتوكا ان الالانسـان الايض اللريض اللمقي على قارعة الطر يق أخ له ولو الو انه من لون آخر أشعل هصباحهورصب ماكاء فيز زجاجتهو واخذ تطنة طويلة من القاث وطواها وسار مسرعَا في

تتلو افيه ابناء آدم عزمت انْابشر الناس بابم يسوع اللميح حتى يصيروا اولاداًا له. هذه .هذه مي رغبتي


هاهذه مي رنبتي ان أقفي ما بقيلي من المبر والةوة في المكان الني قتل فيه (تامات) بـلمي . في تلك القرية اريد ثن أعيشن وفي ذلك اللمكن الني

## باب المتغرقات



الدكتور هل استاذ في كية فسار الاريكية
 الارساليات في بلدان الثرق أثى في إحـداها لعلى مقـارنة بيناليابان والصين واله:د فقالل :



 اللارجية الجذابة كثيرة المثاك كل والعقد ـ الما المند



 يبتسم كثيرون من فرط الجذل الطبني الناجم عن سلامة الطوية واليو اطف . واما في اله:د فاليا يبسم

واحلمنها فتسرع الالم لانتاذه والذنغ عنهو وتّوم معه وتحمله تحت زعنغها وم يطنينونها بالرمالح والحراب ومي لاتبالي بكلذلكا ولا تفار ته وفيها ادنى ريق . ورجد جماءة من الصيادين بالاً ميتاً في البحر سنة
 و ونظر بیض العلماء الباريسبيين في أم هذا الحوت غـكهوا ان عره نحو الف سنة تمعجب ! ومن حيتان البحر هالسيفه طوله هن عثرة
 كالسيف يبلغ ثلانة اعشار طوله ه ومن عيبي امر انه يهجم على البالويجر حه لبسيفه ويصبن اللإجة بمده وبوطنه اللعر المتوسط والاتالانتيك
وبن حيوانات البحر اللكركدن ويشبه، السيف
في انه يكتد من فكه الالعلى عضو هاد كالمر هو ونر قرنه وطولك من عشر اقدام الم عشـرين.وهو من الحيّان
 وينطح الاقران بقرنه ولا ياباب ائظم حيو ان في في


 وتَك في خشبها وووطن هذا الحوت اللجحار الثهالية ونها السـك الرعاد وهو سمك كهربأئي اذا
 ونها السمك الطيار وهو ذو زكانف كاجنهة

## غرائب الكون

في البحر حيوانات لايمصيهاءد"ولايكصرها
 شخلوق في ارضنا من الحيوانات اللمروفة طوله من

 وشخم هذا الحوت كثير وله رأس مستدري يِساوي

 . الواسع فيدخله الالا فيخرج من شدقيه خرورجه من اللصغاة فتبتى الليو النات مشتبكة فيه . واذا جرح العيادون هذا الحوتالهالئل غاص الى عهق ميل في


 سال من دمه فيسرع اليه الصيادون في القوارب



 يورت عائــَ على جنبيه أو ظهر ه.
ومن غريب أم هذا الحوتانانه يحب ميناره حباً شديدآولنلك يبذل الاصيادونكلجهده في صيد

الباطلة واجملها هستحوذة لسلاطان الدين وحصينة باللزم والحذر والامانة حتى اذا امتلكت انالئ في
 عليه ثانية يوم القيامة في المسيتح لسوع إلف:ا آمينف
( ملاة الآ با. لاولادم )

أَبا الاله القدير والآب الر حم الني جمـل
البنين قرة عين الو الدين . أتضرع اليك أن تكاون
 لافهامهم وذداسة لارواحهبم ليكو نوا خداماً وابنا:
 - فاثقـة تر افثهـم في الاخطار والتحارب وجهالات الشبوبية حتى لا لسسرعوا المىالنزق والطيشو مطاوعة
 ينمنوا بالتربية الخد_نة ويقظة الاوصيا، والاءثلة


 يوم دحيلي لا يتر كون عالة مهوزين ـ و اذادعو تيني اليك قبل الاو ان للخروج من الدنيافاجمل نصيهـم
 وأرواحهم هعاً .ولا "دعهم يـيشّون عيشة الاششر ار او يموتون موت القسوة قبل الاوان وارشدم الي "مجيـد اسمك منا باخلص العاعات و اداء مغروض الواجبات حتي اذا أدو ا خدمة اليـك في جيلهـبم

الطلير ير تفع بعضه با الى علو عشرين قدمأ في الجو

 وهناك ضربع من السمكاك شفاف ميرن طوله



شديد اللمعان .

 لوجود انخالت الهظيم والصانع الـلكم الذي أبدع الالكون بقوة جينوته وسو اه بو اسع خكمته فله المِد في خليقتهو على ارضه وني سهانه ! !
صلوات
(للفيلسوف بِلبز بسكال الفرزسي )
( صالاة الطهارة )
أهــا الاله القادر على كل شيٌ الآب الابدي



 النفس التي قدسّها ولا الالفاظ المنكرة تغسد هذا اللاسان الثني أمر ته أن ئهـج باللدح والثناه ولاالاعمال
 ان "تخذه مسكناً . اغلت على حواسي منافذ الاشياء

هن الموت.
لتُنسكب في قالوب النـاس كببتك الفائة التي لا تفشل . تلاك المبة التي بدت في هذاود بيت لم
 كا قد أُحبّتهمه.
إرضَ بان "كنح عبيـدك كميلي عصـبة الام
 حتى يـرفوا ويدر كوا الرادتك ويتمورها ها يرضيك وكل هـذا نطلبه بالم ربنا وخالصــا يسوع

الميح. آين هن

## أقوال مأثورة8

دلائل المدية اللمحيهة مي الاهم-1 بالفقر اء


 الدنايا والتسوة والوبقات الو والاءتعام بـواليس الهدل و.لطاليبه
(اللورد رسل قاضي قضاة انكلترا)
يتوقـفصير الامة علىروح الابومة السائدة

 يداها لمبترك الحياة . متى شغلت بنفسك نقط وهاجتك ومطالبك

ونغوو اللسيحية يكون لم نصيب الور اتة في أُباذ اللمكوت الابدي في يسوع المسيح. آميز
(مالاة لاجل التواضع)

أَيا الاله القدوس المظيم الرأفة الني أرشدنا
 وتواضغ مقتدين...


 لان ليس فيناسوى الخطية والضمفـ، هبنا الـن نجتنب امتداح النغس والابتهاج بالثناء الموجه الينا

 الجمد الابدي . آمين C

## صلا

 أيبا الآَب الابدي الاله القادر على كل شيء الني

 عنك ولم المستموا الصوت كبتاك ـ ونجح الوسائل المتتملة الآن لوده الى حظيرتك
 وينش نفوس البشر ـ ذلك الواح الاني رفرف في


 والجهل يمولون على عدم التفكير في هـذـه الاشثياء لكي يغلها اسمهداء .
الثواضغ الـكذب شر من الكبياء :
(كزات بسكال)
الالنسانيت تبنهج !
رأينام بالامس اكوامآ مكدسـة على أرصغة الشهوارع بفي الطر الات يبيتون على الطوى في أمسالمم


 الامر اض القتالة . ورأيناو اليوم وقد آوام دار فسيتر واكنـورا بثياب تدنغ غنهم غوالث البرد والمر وتطورعت
 ونغو سهم هباديء الاخلاق الكملة والآ داب القوعية

ورك كزلُ ودخولك وخروجك أمسيت النانيأ وبدا
أُمارك كل شيُ ثقلوباً عن حقيقته (أحدم)
 اللكرم واللين وشديداً هلبا في بوقف الشـدة
 (هاردور)
في الانسان حرب د اخلية بين المةل والثهوة

ولو كان له ثهوة بدون عقل . ...... . .
 هسترةة دأكـا في داخله وهو منقسم ملى نفسه ابداً الانسان كثير المفـ والمجب بشخضصه ويود لو يعالا صيته فضاء الارض ويشّهر بهد وفاته في الاجيال الثالية وهو عظام ر ميمه في رمسبا وقد يبلغ من خفته انه يطرب ويتها ويلل لو نال اعاباب خرسة او ستة من الناس .


كراهية الحق كلى درجات وهي متصلة بكب





لنا من توجينه كملة لو وعتّب اللى كثيرين من شبانانا


 تشبعت نقوسبم بروح التضخحية والخدين المامة لخير الجموع


 يؤدي مثل هذه الخممات اليسيطة فان الكبراء دذري
 يقو مون با للاولاد العنار .
ابها الاغنياء هذا يوويك. ان بعض ما تا تنفقونه في حفلات الهكريم والاستقاتالات وما تبذر ونه في
 عشرات من امثال هذا اللمجِاُ اللني لا يقوم بكاجة مدينة القاهرة .
تفضلوا بزيارة اللمجاً فترو السمادة التي يشمر . كييرون من افامنل الوطايين والاجانب وكارْم العقيلات. وكلمن تدفهس عاطفة الحنو والانسانية للتبدع

 تالو ا وانظروا 1

وتمليمهم الحرف والصنائع اليدوية ومبادئ القر اهة
 كنوا باللامس عيغة الاعين معيرم الاجر الاجرام
 دلائل الهـجة والنكا وسوف يشّبون رجالآ الفهين
-لبلادم وامتهم
أتمرف من و و
 الاغوري بكصر Brotherhood Federation
 من عمل انساني جليل لماربة سيئة اجمتاكية من أظهر
المساوئ في عاصمة هذه البلاد .

 الباني والباقي جينة زر اعية ستغصصص للتثرينات

الزر اعية التي يُّرب عليها ابناء اللمجأ . وسيملز عدد اولاده في أوائل هذا الثهر . .






 لم ثوفيقآ ونجاما في جهودم كها: : وها لا يناص
 عن رب البرية. و'ن المسيحبين يقولون هذا القول عينه ه الما قول المسيحيبن يسوع ابن الشا فانبم لا يعنون







 والني ظهر في المسد والله الروح التدس النّي يسكن في


 "بـ الاب والابن والروح القدس الاله الواحد آمينه،

 بوجود منذ الازل في اللوح المُفوظ على اســان محد







 ان المسيحيبن متمّون مهك في التول والاعتتـاد الت (الدكتور زوبر)
" لا اله الا الشه،

## الثالوث الاقلدس

جلس صينان مسلمان بجانب ينبوع ماء جار وكن









 جوهرية ولو انما تظر العيت المُردة إنها ما لا يخالطبا شيا





 حت اكنثشف أمره في البيل الالمي نمرف النالس طبيمتّ ألدإخلة وانه مركب كماوي لا عنعـر بسبط .





 أحده لان هذه الاقوال قيلت لا لَ قريش الؤثينين الذين

of these powers. A visit to any large city of S.-E. Europe, on a missionary purpose, will bring you up against them, and aboundantly convince you of their existence. St. Paul knew about them too, and, since him, every soldier of Christ worthy of that name. My own experience is that every city of Eastern Europe is a citadel of the enemy, and that his sway over that part of the continent is well and firmly established. Nor does he intend to lose one inch of his territory without using all means at his disposal in desperate defence.

The rule of darkness in S.-E. Europe is characterised by the substitution of superstition for faith, of bigotry for an open Bible, of outward ceremonial for a spiritual religion, of ignorance for the knowledge of God. The religion of the vast masses of S.-E. Europe is a gilded paganism. Certain practices (e.g., the writing up of curious mystic signs on the doorpost to keep out evil spirits) remind you of animism or fetishism, and indeed the whole reign of superstition over these lands is nothing but the survival of European heathenism, over which a thin and very transparent coating of "Christianity" has been spread. Although the Church possesses, in theory, the knowledge of Christ, it does nothing to convey it to the people. As a friend of mine once remarked, the precious treasure has been buried under a great heap of rubbish, and it is this rubbish that the people see. Rare is the soul whose eye catches a glimmer of the true gold and precious stones underneath. These churches are the Church of Christ, but the Church of Christ laid in the tomb of dead formalism, and bound about with the napkins of superstition and error. And the guilt of these churches, lies therein, that instead of extirpating superstition as contrary to the Truth of the Gospel, they have exploited it for their own purposes, and at last become its slaves. The plain fact is that the overwhelming majority of the population of S.-E. Europe have never heard the Gospel of personal salvation and regeneration through Jesus Christ.

This one fact alone is sufficient, in itself, to constitute an urgent and insistent call for the evangelisation of S.-E. Europe in this day of its visitation.

في 'وربا الثرقية حصن للعدو المتـلط على عذا التّس من

قبل نقاد كل حيلة في دفاءه المسنبيت.

ومن خواص هذه الظالمة المستولية على تلكا الر.وبع ان استعاضت عن الايان بالخرافت واستبدلت صرالحة الكتاب
 وعمرةة الهُ بالجهل والغنباوة ودين طبقات العوالم هنالك عبار بارة




 رقيق الجاشية من المبِحية فُ الـ الـالكينيسة نظريًا بوكة



 المالص والمجارة الكريمة تحت هذه الاكوام
هذه كنأس مسيحيةووالكنها ممقوروة في لـد الرمبميات والطقوس الميتة وملفونة بلفأنُ الخرافاتات والمساوئ .والجريمة واقهة على رأسها لانها عوضاً عن استئصال هذه الملرافتات

 لإست هذه صورة هكبرة فالمقيقة الناصعة إن الاغلبية|النالبة من سكان تالك الولايات لم يسمبوا البتة بشائر الملاص الشخصي والتجديد والاحياء بيسوع المسيح
a field of continual warfare, fought not with guns and bayonets but with words, feelings, the press, pamphlets, books, political parties, industries, societies, athletic clubs, schools, universities, and even churches. In fact everything that" should go to make friends, went to make enemies there. Even the Christian Church, proclaiming the love of Christ on one hand, was on the other lending itself as an instrument for the fostering of strife. The state of S.-E. Europe is, to put it mildly, a caricature of what the relations of neighbour to neighbour should be, an open denial of the elementary principles of love and justice. Even in private life every man's hand seemed to be against his brother. Selfishness, self-interest, and material advantage, were the guiding motives of life. No man really trusted his neighbour, nor believed in the sincerity of another. Nothing is more destructive than hate. Can it therefore be wondered at that no constructive work could be done and that every moral and spiritual effort was condemned by reason of this pernicious virus? Unrighteousness breeds hate, and hate breeds unrighteousness. In this vicious circle has the sad story of the nations of S.-E. Europe been running these long years. Who will make an end of it ?
3. The first cause of the decay of S.-E. Europe is moral, the second is social, the third and essential cause is spiritual. The immoral state robbed these nations of the BIBLE - i.e., the fountain-head of spiritual religion, of moral life, and of social rightcousness. Where there is no light men walk in darkness, and our understanding is no substitute for the light. Where the fear of God is wanting, men have done the most insane things on the ground of their learning and understanding. There is no knowledge apart from God and no righteousness apart from His Word. This is no dogma, but is openly demonstrated by the history of the nations, and not in the least measure through the late War. When the Bible was taken from S.-E. Europe the light and salt were removed, leaving the powers of darkness and the germ of decay free course. Ever since these lands have been under the dominion








 جوب اوربا الشرية المنكودة في هذه البؤرة المرذورة أئاً

طوالا فن ذا الآني يضن حداً هذا كها كه
( (
 الكتاب المتدس الني هو ينوع الدين الروحيواليجاة الاديبة




 بادِ في تاريخ الشيوب لا سيط في هي هذه المرب الاخيرة . لنا س'بت دو يلات جنوب اوربا الثشريّ الكتاب

 غاضية لـلطان توات الشر الناثمة وبردر زيارة واحدة لاجدى منها الكبرى في بئة تبشيربة حقيقة لان نريك

 الالمو ولتد استخلصت من اختباري الثخصي انهك هـلدينة
it impossible for them to believe in the good faith of one another. Under such circumstances, can it be wondered at if unrighteousness and sin prevailed ? Sap the moralfibre out of any man and nation and you make him an easy prey of all germs of disease and decay. Thanks to the grace of God, there was some light and salt left to hinder the process of decomposition from ending in death, as in the case of old Greece and Rome.
2. A lack of truth destroys the moral personality ; a lack of love destroys social life. This is the second great cause of degeneration in the countries under consideration. Life is composed of relations, and, if the source of life is poisoned, its relationships will soon be affected. The destruction of pure religion in S.-E. Europe had, as its most evident outward result, the disintegration of social and international intercourse, through the ferment of suspicion, jealousy, and hate. The national units composing S:-E. Europe are relatively so small and geographically so intermixed that they cannot isolate themselves definitely without prejudicing one another. This statement is made in no political sense whatever. It is simply a fact of observation that these nations are mutually dependent on one another for their natural products, their industries, their scientific institutions, and their general welfare. None is complete or self-sufficient in itself. The fact of political independence, which is a great blessing to them all, if rightly used, does not invalidate the above-stated law. The secret breeding of suspicion and hate have succeeded in making of these nations, which should have been a society of friends, a den of wild animals. That is the dominant impression of S.-E. Europe every serious observer took back with him before the War. It was

> دون الموت النـي يؤدي اليه التهعن والْسادما حلثـالدولتين اليونانية والزومية قديـأ
(Y) انمفاء الـق يفسد الشخصية الادبية وانتفاء المحبة يغسد اللمياة بالاجماعمة وهذا هو العامل الثالذي الا كبر في



 والبغضـــاء . ولا كخى بان الوحدات الوطنية المكوَنة لذلك

 من وجهة سباسية المتة بل هو حقيقة مرعية لان نالك الا


 الاستقلال السياسيالنـيهو ينبوع خير علهـا كاها لوأحسن استعهاله فلا يذاقض البتّة هـــذا الناموس . ولقلد كن "والد
 المفترسة وقد كن يليق بها ان تّكون صحبة من الا لالا


 والمطوعات ولركتب والاحزاب الســياسية والصـامات والجميات والنوادي الرياضـية ولمدارس والمامهات بل

 حتى الاكنيسة المسيحية كنت ثنادي من الجلهة الواحدة بمجبة المسيح ومن الاخخرى "عمل لا حاء وطيس السشجار واللنخال وتصهارى القول ان حالة جنوب اور با الثرية أشبه بصورة
door to all vile instincts and moral degradation. You breed untruthfulness, cunning, insincerity, double-tonguedness, hypocrisy, flattery before your face, and backbiting, slander, jealousy, and hate behind your back. The moral and spiritual degeneration of the peoples of S. E. Europe is, according to their own testimony, to be traced back to the Counter-Reformation and to the rule of the Turks. If we inquire how these causes have worked out in practice; we find three main factors of moral decay and social dissociation.

1. The code of morals. The extermination of the Reformed faith had as its worst result the disappearance of reformed conduct and morality. The Counter-Reformation was an act of spiritual murder and broke the moral backbone of many nations. The code of morals, which ?was now infused like a poison into the blood of the successive generations, has done more than anything else to deaden man's moral sense, to undermine his spiritual nature, and counteract those forces of truth and love that work for national righteousness and for the Kingdom of God. The state of moral and spiritual atrophy, in which S.-E. Europe has been languishing these 300 years, is first of all due to the infusion of this opiate, A boy was brought up, not to speak the truth, but to make a statement calculated to please his questioner, and, above all, to reach his end. Thus you could rarely trust the word of a former stateofficial. He would be most polite and amiable, entertain you as if you were his best friend, but he would never tell you his mind or give you a defimite answer regarding the purpose of your visit. This net of falsehood kept everything in its entanglement. There was no part of public and private life, and no class of society, that was not penetrated by this evil, which gradually distorted the whole mind and conscience of the people, making
 تتع اثُر الفساد الادبي والروحي الندي لـق بشُموب جنوب
 مناوئة الاصالح وبظالم النير التّكي ولو حالنا هذه الاسبباب
 والتنابذ الاجخاني (1) قاون الآداب ــ وقـد كن المتغ الـ الآدراب

 الاديبة في كثير من الامي وتد كان مانقانون الآداب الآني سرى سمه في عروق الاجيالل المتقابة اليد المولى في الامآة







 ولك:






 الاتتاص تنتض عليها جرائيم الامراض والانكالالال . ولكن


# THE PRESENT SITUATION IN SSE. EUROPE. * 

A glance at an ethnographic or language map will show that S.-E. Europe is a composit structure of twelve different nationalities extending from Bohemia southeastwards to Constantinople. There are twelve or more languages spoken, and it is the area of junction of the four races and five religious systems of Europe.

This racial and religious diversity results in making S.-E. Europe a field of unceasing stress and strain. Moreover, it forms the natural highway between east and 'west, and is the meeting-place of these two civilisations. Along this road the great migrations have passed, the Crusaders travelled, the Turks invaded Europe. Here also the Reformation had one of its greatest victories and its greatest defeat. This reign of darkness, extending from the triumph of the CounterReformation to the end of the Great War, was the spiritual atmosphere of the end of S.-E. Europe during 300 years. While Rome ruled in the north, the south was subjected to the sway of the Turks, who conquered the Balkans and Hungary after the fall of Constantinople; and between the two evils it would be difficult to choose. Let us briefly consider the results of these three centuries of tyranny on the character and spirit of the people.

## The Causes of Moral and Spiritual Decay.

Slavery always breeds degeneration. Rob a man of his human dignity, force him to crouch before you in servile but unwilling obeisance, oblige him to pretend to believe what he does not believe, and you open the

[^0]
## الحالة يلي ولايات البلعان



ان نظرةواحدة على خريطة اجناس البشر او لناتهم


 الار بعة واديانها الحمس وهذا البإن الجنسيٍ والديني من الاسباب التي بيل




 ساد الظلام في البو الورتي لاغلب تلك الولا قرون كملة من عهد انتصار خصوم الاصـلالح حتّ ختا ختام الحرب المظى فينزا كانت رومية عتمغظة بسيادنها في الثشال


 جابت بها "نلك الترون الثلالة وتأئر المظالم على الخلاق وروح
 ووآد نير الاسترقاق والمغالم الانحلال والفناء فاذا سا سلبت

 معراعيه لـكل المول المميمة والتسعل الادبي نتربي فيه الما وجهك اللميانة والمبر والمداع والمبذبة والريايا والمداهنة
by personal and practical ethical experiment. We say "Come and see." To the man who wants a guide, in and to the Unseen, He will prove a worthy guide. To the sinner, in anguish, He. will prove a Saviour. Get the Book which is the written record of Him, consort with the men who are the unwritten records of Him; read both, and begin as a Disciple: no need to profess more than this if you have not attained to more. Take the first step; do the first duty to hand; obey the first conviction; embrace the first approved teaching; -and the rest will follow. Growth will come with use. Disuse leads to atrophy and paralysis. Use leads to full growth. "Unto him that hath (ie. that useth), shall be given; and from him that hath not (ie. useth not), shall be taken even that he hath." Christ said, "I am the Way; the Truth; and the Life." We show you The Way -enter on it. It will lead you to The Truth. And, both during the journey and at its happy end, you will be living The Life.

Plato said that his reason was like a pres carious raft in a stormy sea. God has spoken a Word, who is the strong, buoyant lifeboat. Commit yourself to it, knowing that He who sent it has the power whereby it shall bring you to the haven where you would be,-the haven of God, of Knowledge, of Peace, of Eternal Life.
W. H. T. G.
 سنغرن تليبه فيكون لنا.
ليس الايمـان بجوعة حقائق بل هو تهلق الانسان الودي وارتباطه بن هو اُهل لفذه الصالة. فنحن قد الختبرنا

 الهملية الاخلاقية . ونعول و"تحالوا والنظزوا 66 مرشداً أهينا











 السعيد تكونون عانششبن الحياها الاكمالة



 والدلام والقداسة والحياة الابدية.

CHRIST." Now this is not immediately demonstrative proof. Unseen things, as I showed, cannot be proved by the scientific methods of the laboratory ${ }^{(r)}$; nor even by the mathematical method of deduction from general axioms, (though Spinoza and the Arabic theologians tried to do so): these will at most land you with an intellectual conviction that there is a neuter First Cause or Principle, and we want more, far more, than that. Reason. can help a little, but unless God has spoken, we can never come to know Him and enjoy Him for ever:- even so Plato speaks of the human understanding as a raft which is all a man has to carry him over the dark stormy sea of doubt and uncertainty, "not without risk, I admit, unless a man can find some Word of God which will more surely and safely carry him." Ah! to Plato that Word had not been spoken, but to us it has been spoken! Who is He who in the Koran is called THE WORD? In the Koran itself The Word of God; in the Gospel, The Word made Flesh ? It is Jesus Christ! He is the life-boat which Plato desired should replace his raft. And the secret of faith and certainty is Experiment, the scientific method after all: Here is the great Hypothesis which is to explain the Divine and Spiritual System, just as the Copernican explanned the Solar. Test it by experience. Millions have done so, and it has been verified by these million tests. But the hypothesis must first be tested so that the truth shall be known: and the first progress of the experiment may be slow. "Come and see.", that is "Try Him," -is any other sort of proof possible? "If any man wills to do My will, He shall know of the doctrine." 'Will to do', first; 'know', secondWhen we have tried Christ we shall find Him trustworthy. When we have found Him trustworthy we shall know His doctrine, and it shall be ours.

For faith is not assent to a mass of statements, but the passionate attachment of the whole man to one worthy of that attachment. Well, then we have tried Christ and found Him trustworthy. We offer you this Hypothesis, but it is for you to turn Hypothesis into Proof
(I) "We can no more find God with our reason alone than we can find the scent of a rose with our fingers. It is not the faculty concerned" (Martinean).
والآن نغول لـك مرتاب متمالمل ثقيل النفس الدينا








 كطوف يكل الانسـان وق بكر الشكوك المطا المجا
 .


 افالاطون الاستهاضة به عن طوفه ـ وسرّ الايمـان واليقّن







(1)

رائية الوردة بامابمنا • لان المعل ليس المومبة الغتصصة (مارنتين)

You may be surprised to hear that self-praise and ambition lead to atheism. But is not the man who is feeding on self-praise really denying God ? Reflect on that profound word of Jesus Christ's "How can ye believe, who receive honour one from another, but seek not the honour that cometh from God only ?" There is a volume of meaning in that word. And similarly selfishness is the virtual denial of God. Where there is worship of self, the worship of God is denied. Again, laziness and slackness lead to the relaxation of the fibres of the soul. Doubts begin, -for the simple reason that faith demands a condition of life that is unpleasant to the lazy man. He yields to these convenient doubts, and then thinks they are intellectual in their origin. Similarly the worldly schemer finds atheism a convenient creed, --his view of life virtually excludes God. He wills a godless world and so to him it is godless. And, finally, the sensualist, the man of impurity:- read the Confesssons of Augustine and see how his early doubts were born of lust! -how, as soon as he began to fight down lust, faith could hold up her head. Hear the deathless word of Jesus Christ, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God"-meaning that to the impure God is blotted out. "He gave them their heart's lust, and sent leanness withal into their souls." Oh truest, terriblest word! Augustine experienced its truth; Byron dreadfully experienced it; and Burns re-expressed it unforgettably when he said of sensuality that, after its momentary pleasure,
"It hardens all within And petrifies the feeling"
-how much more, then, petrifies the capacity to feel God, to discern God, to know God? Ah, it is the sad experience of every one of us, that, after the $\sin$, God seems banished, distant, hidden. And so, to the habitual sinner, God seems not only hidden, but dead! But it is he who is dead. His heart is dead and stone-cold, beyond feeling, beyond faith.

Yes, most doubt is simply the reflexion of moral failure. Reflect, O Cairo youth !
IV.

And so, to all doubtful, dissatisfied, overcome souls, we say: "We have a solution: it is

الكسل - الغرور والاعجاببالنفس - الانانية-الانتهاس
في المالمِات والطمع - النجاسة.













 القديس اغسطلينوس هنالك ترى شلوكهالاولِية ربيبة شهواته










 كـد يل بارد غير قابل لالشعور اذاً غير قابل كلِمان.

# Orient and Occident 

Vol. X XVII.
Is February 1921.
No. 2.

RELIGIOUS DOUBT. (Contd.)

How then was the old "argument from design" restored after its apparent eclipse in the early days of Darwinism? The thoughtful ones reasoned thus:- "Even granted that each separate instance can be explained away, what shall we say of the total series taken together? What shall we think of "simple laws or principles" which thus evolved an order and not a chaos? And most of all, what are we to think of the primary stuff of the universe which had latent within itself this organised world, and which unfolded that order in due course, so unhurriedly and so infallibly? To think that all that is 'accidental' is ridiculous. To doubt that behind it all, within it all, is Mind, in short GOD, is impossible." And so the old argument from design was destroyed only to be reborn in a stronger form than ever.

Some day I would like to return to this subject in more detail, but I must pass on. Remember then Bacon's words: "A little natural philosophy, and the first entrance into it, doth dispose the opinion to atheism. But on the other side, much natural philosophy and deep wading into it will bring about men's minds to religion."

## III.

Many a man has doubts which he thinks are intellectual, but which are really the result of various forms of moral failure. I will tell you the chief forms of moral failure that lead to doubt. Think of them one by one and you will agree with me :
laziness,
conceit and self-praise,
selfishness,
worldliness and ambition, impurity.
. الشكوك اللدينيت (تإم ما قبهل)






 ماذا عسا: ان نتّتر في مواد الكون الاولية التي كمن فيها




 |"وى ما كن.



 ( $\left.{ }^{( }\right)$
بن الناس كثيرون من يزعون ان شكوكهم عقلية

 بنا الى الثك وتآلموا في هذه واحدة فواحدة وتسلمون بقولي:
"God hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."
 el-Falaki, Cairo. Tel. No. 1339.

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




جكة دنبْهُ 'ربَّهُ
تصدر (


ولو أولنا هذا البرناج الىالتزاكيب المداراولة

 الاحيـاء الاجتائي (r) المـقر اطية (£) التجديد

- الروي . وسنجث فيكل مها بالتفصيل
الــتح والاصلاح الصنائي

ليسمن ينكر بان هتانم المساكينه منأهات المات ،سسائل اليوم وث عالة كل الثورات والاءتمابابت








## المسيح واحياء الالمار لم

جاء الميتح المى الهالم ليخلصـهـه وهو أول من




 البرناج ولا التفوت عليه.





(1991)

 لا يقعهد به الاندفاعورالتهور كاهور مادث فيّ روسيا
 وايس اللراد أرس يصبجحوا (سادة) بهد اذ كانوا




وليسفي برناكه ملّ لبلمثفية بتاتًا (
الحرية يـ المْوذج الكالكل الاني وضهـ المسيح نصب أهين الجنس البشري ولا مناص من تسلط الالمةراطية في كل الملائق البشرية اذا ارينا الاخا




 رو رهه لم تمتر عن السـي والمبل وبهد ان الستغرت



كور هذه الحرية.
الحرية من المّاذج المسيجية المنســة فيجب
أن لا يكون همانستحقونه في المَرية واذ قدشفيت


بد ويثقل نير ه علهم بل ينالون نصيبّم من البشارُ الطيبةالتيأعدها الآبالبالبماري لابانائه على الارض. هذاكها لا يتم الا بِعل الانجيل أولاَالَّبـل

 الالي نسيته الدول أو تناضت عنه ! :

ان النظام الاجمالمي الحالي في العالم منطور على
 يُطلقوا البتة وملا يين من نسم الميئة يبنكونآلام الاق القاسي فيسـجون قدأحكمتصض:انها الحديدية حتي لم يمد لم سبيل لالنجاة.فنظام الطمبقات في بالحاد الهند يقضي بكرمان غسين مليون الا من السكان من الاختلاط بالا مية وم نجسون لا يمسهم أحد .و كذا في بيض المالك الوثيةية والاسال(مية والميحية الماً

 الاغاء الحقيقي بين جمي أبناءآدم وحواء جاء اللسيح لينـادي بالاطالاق لامثال هوريا الذين أُثثتهم الاططع البشرية وكبرياء ابن آدم .

 يـيروا شروق شمس اليوم الجـدبد ونور اللظام

 الاولية للنظام الاجماكيو السياسية وقد جاء بالةُوى الروحية أساساً .كينًا
 وعندنا ان ال:قطة لالئتية التي جهالها الم
الارض في هذا الهعر هي تيوت القوى الروحيـة

 السياسة في إيادة بناء الالمالمظوا الن اللر بين بهدونا
 كفيلة بانقاذنا من هذه الادواء الةقـالّا أو أن عي الانسـانية والنيور رن على سعادهما ايستطيبون ان
 الاويضة البراةة النرارة لا تانير الـسبيل وليس في في كل المدنات الحديثة قوة"تقذ هذا الالمالم فلا الشرانع

 الاخلاق اللنبثة من أماقاقلب الميئة البشرية مي الالمينة الو جيدة وهي التي يبيا المسيع في الانغس لانه جاء ليعطي حياة.وهو اللياة والاخالاق واليمي الالم من بواته الحالي وهو الني يميد بنـاهـه مادة
جليدة •

لقد دبرت السياسة كل وسيلة مك:ة،وطرقت


 من الام مالم يتساوى ابناؤها في امتالكاك المقور

 الاثر اف والادنياء. الافرنج والزنوج. كالهم واحـد


 الروسلوسيا بالامس .لانالمدقر الطية البييحية |لاتي
 الميح في التجزد الرو الروي


 مساًكأنه يصيغ الميئة في قالب جديد بتسلطه على - حياة الانسان وتسيير دفتها

ان بر نا المسيح لاعادة بناء الالمالم يتضمن قوة
 لكل منثرد عن الشّهِ وضل طّريقه بالتهثر فيالخطية

 هابات الانساســـ البُشـري اذ وضع نصب عينيه
 رشاشه تتاثر ألوان قوس القزح في جمالما وتمدهدها للظا أرمياء الاني اضطر اب البحر فاجتذب

 في البحر اضطر با لا يستطيع المدوءه

 الاقالم النائية والبواخر الحر بية الـأخرة في عباب الامواج تحمل فوق صدورها من تودعهم اليبون با بدمة والتلوب بزفرة
في الإحر اضطر اب الآمال الضائهة . وهر
 اللى زشيش من وجه الرب الاله ـ لـكثيرين من يرو وون الاففات من أوساطهم المتيةة الـالية ومن
 وروحها زفرف على وجه الم وقد ظنوا النم ز كوه

وهناكُ في البحر اضطر اب الاخطار والموت.



 حول وطول وحذق وبراعة لن يقف أمام قوة اله اله


تجاهلما القوى الاساسية والركازٔز الاولية والآن ند جاءدور الكنيسة المبيحية لاحيـاء الطالم فنل هي
 السلام نوت ربوع المالم فنل جاءت هسِّةَ الرب الlata

$$
\begin{aligned}
& \text { في البحر اضطراب } \\
& \text { (أرميا } 4 \text { ( } 4 \text { ( }
\end{aligned}
$$


وأمو اجه. ولقدعاث كاتبو تلاك الاسفار على شواطيُ
 ضفاف بيرة الجليل ورأواعواصفبا الساتية. و وهناك

 هياجها بrهسات سلامه . فـن ذا ذا الني لا تاتوت
 الطرف نوت أعـاتهه ه و ون ذا الأي لم يمش بلى
 شنر يو حنا النفيالروحفيوم الربأمام عظمةالبحر . في اللان وحشة وفيا البوادي وحشة ولـكن وحشة البحر أندها كابا وأعمقا غوراً لان البادية صامتة سا كنة وأما البحر فابا جار هامس او غاضب
 لا تيض له عين ولا بهـدأ له بال . للبادية انوارها


ان ضياع الايمان في الهه هضيمة لـكل بماني الحياة


أنمى ما يتخلـ ذاتك الفكرية . فان الانسـان بـا بـا
 واحصى ذراته و كوا كبه وءرف قواها وا ونوالميساه.


 التمخضات الفكرية التي شغلت عةــلـل الانسـان

 دوانع المـل في حياتك ـ ه هيدئ لك ياذا الانسان

 لانك تكد وتجد بلا بالل ولا كالل في خدبة الميئة
 "تتر كها لنسلاك وأعقابك أحسن ما جئت فيها



 الالتقاتالين المترأثقين • تصود وتكا بلم بابكان توطيد الاغظاء عالونام بين بني الانسـان • ولكن أتدري ياصاح من أين هذه الدوالن كها ؛ مي نابمة بن

وجبرو ته ولا وِجـد من يكن يده و يقول لهماذا ت
في البحر اضطرابب لا يسـتطيم الهـدوء .
 انقطاع - رمز لبحر الحياة الني يكوزه الانسان . وا و




## ?

أكتب ككي اليوم بوجهاً يلها الم مسشر

 الخضاع كل المرئيات وغير الرئيات تحت نوالميس الملوم التي يكـــلونها وقوى العقل والحس التي بككونا . ولست اريد الـن اتف بوقف الماذل




 بالنظرايت العلية الحديثة وزعز عة الانيان في خالتق




 ذلك مـت الفربات الموجمآت المورضة لآمال

 الالي به يدرك ان سواد الميـاة ونكدها الما متزجان بزهو ها وياضها . وان مأساة الحياة ليست الموبة

 الفأنقة لاير الانسان .
 كاطفة تزدان با النفس ألا ومي المِبة الـشتقة من

 الالاطغة اللزيزبة البشرية الثـرية المستقاة من نبع
 الدالحي
متى انكرت الالالق أضهت كانسان خالد اكبر







الايمان بوججود الله على رأس خليتهـ ـ فالأن



 الطبيية الجامدة الصطاء لثقلت نوس اسهم وشئلت
 فلتات هذه القوى الطبيبية ةدتبرد الثـسسوتتساتط الكواكب والسيارات وتقاب أعاليالارضن أسافافلا .
 مسمين لك في حياتك • فانك كانسان بل بالآرى كثـاب فريسةسبلة الاتتنأصفي ح:ائل الثرو الالثم فر بـا تنغس في الزذيلة أو تمد الم التـورة أو ثخون ناوس الحب او ... او ... ., ولكن مع ذلك



 الالم في طلب الملاص • وهل من باءث لـلمل
 غير منظورة تّفر وتر حم وتكلل المجاهدين با كاليل النار والنصر \&
متح انكرت الكالق أمنست كانسان متألم ملاذك
 وبصابْها فن مريض يتلوي يلى فراش الالم كالطير


 وهناكُ أناني اللنيدات وطرب الراتهات : فأين التناسق واين الوحدة : ولكني أنا وأنت والفيلسون الطبيي والكافر والللحد نسلم بوحدة المكون كنا

أليس غريريًا ان تجبِّ الاميان في هذا المقام

قال الفيلـون تولستوي ها لأحيا الا بمد ان آمنت بالنه هلان كل حياة بيدة عن الهن جا جانة جانية

جردة عن الووطانية ك:عن يابس لاماء فيه

 (ح) من هادن

## ارفعو! الحمجر

لجد مايؤلنا السكوتالجإفيا الني يفصل بين الاحيـاء والابوات بم أنـنا

دون تلوبم على قيد هذه المياة 1 ! حقًا ان هـذا لمن أُجب الامور وأدعاها الى

فان الحصبول على صديت صادق يمدّ من أجل
 في رفتته ونزع كل ماجز في الفته ونستشمر الراحة
 بكارتها للرتابين الا هذا الامل اللالئ فضاء جو انها وهكذا يتجه كل انسان بيول المان خو حياة بهورلة حياة الالود بهد اللوت.وهذالاليول أها مستقاة من الالايان النيلولاهلا لاضاع الانسـانكل آماله وأمانيه.

 تجرد تسـك من اسمى افـكار ها في اليلاة وأقوى
 ربـا تقول لي ان الملوم الحـديثة أنمالتا والنظريات الملية والفلسفية غررت بك وري ولكن في علومك بها تنوعت طبانئها وفي مظاهر حياتك تسلم بنظريات وعقأد لا يكن البابها بالاتيسا


 ولولا ايـان الـكتشف بالمثور على ضالته لا لاكتشم الل大رْ وغاطر بياته .
 وحدة الكون ذاللملاء الطبيميون يسلمون بتانـاسق
 ولكن مل لك ان تثبت لي هذه الوحدة أو هــها
 أرى تناقضّا وتباينًا فيكَ الظا اهر الطبيمية • ارى هنا زوبهة تقصف قصفًا يصم الآّآاز وهناكُ طفلا








 كثيراً ما باءت اليَّ بيض الانهات قانلات
 وكيت فغد فقدتكل نوذني عاليها وأعر فها تحبك

واحسرتاه لك أنيها الام : ياله من اعـترافـ عرزن!فقدت كل نقو ذك كاهيها! وصلة القر ابة المظيمة



 يس.
 الانين وقفو ايبكون على قبر لماز ر ر الشاب الانيأحبه

 وهانت الساءة التي يستطيع أن يؤدي فـيا أحباب

والسرور في حضر تا- صصديق أمينجد في تخذيره









 مراحل سياحتا الثـاةة في هذا الالما وينزع مـن اللع.أب التي تلقانا في سبيلنا كثيراً من سهالمها القاسية.
انالصديق الصادت يممل مبنا ويشبر شمورنا


 بل هل تريدون أصدأكا كثيرين من أمثاله هلا شاك
 - كذلك وجب على كل فرد منـا أتن يكون ذلك العديق أولاً.

 الاصدلاء هو لاذي بيمرف كيف يكونصصديةًا فلاذا
(r) الشهر يات

الرجل الشُريغ
من هو ؟ اين نجده

الصيت والسمعة ولا يألي أمراً فرياً يومصهه بوصمة
عار
هو من عهت كل قدح او ذم فالا يساقالناس

 ينبـذ الميهة فليس من رأيه تنريق الاخوان او او
 الى نؤ اده فيسرع الى أولى الشأن فيشي في حق
 في حق الير (بَق او بنير حق) هو من لا يكرأ على "ثلم صيت اي امريّ ولا ولا
 لدرداً ليله ان الثـرف جوهرة الجوراهـ يجب ألا يكس بأذى ولا يخان الثبرف سوى الــفلة توم

 هل عرنت شر يغا تسر تغسه، ويطيب خاطره
 هذا الشريف في مزج سوو التفاو بالحتية فيهنع


 نفكوْ من أكـفان

القارى ولدك أو ابنتك أنهاك أو أخ أخ:ك ثار في حفرة"


 المياة. ولكن اللساء و الارض تنغغا ان مبو تتك . والهوت المذب الني رن"ينذ عثرين ترنا تا هينت









 ويقيض لك بو اسظاتهم ادر الك فيتها ؛ (الز

أبية لا تطرق الفساد الها ولا تمبث باعواصن وانواء اللياة . . . . فهو أنى النفس م هادالشهور .
 من ماء الـكور
الرجل الثريف من لا كا كون اذا اؤئن فلا
 الإجل الشريف من لا ينغى على القذى ولا

 - لارجل الثريف فنس عفيفة مترفعة عرن

 اذا اتنخت ليها ونار ه
 من ركوب الخان ركوب الجنازة
(الرجل الثر ين ! أين جَده ؟)
فيأ كواخ اللةر اوه . . . . . في الدور الغربة
في قصور الاغنياء . . . في الأبوع الفخيهة وما ضر" الثر يف التستر بالاطلمر الباليـة والثياب اللملةَ ولاز زاده ثرفًا لبس الحرير الفاخر والدمةس الناعم

فهل انت شريفـ ريُس لِنة اللمبوعات
بكية أسيوط
 ويزداد النفور ويتةد الحفة ويفشّل المهل :

 وتنوقًا غريبًا فيزداد المتهافناً اذا ما ألفاه قد أحرز تصب السبت في شضطار الأيّالباهـ والفوز النـادر

 اتقق . و قول ذا هـبـ على بورت . . . . واذا ما ما ما

 (الرجل الشريغ من هو ?)
الرجل الشريف منيعدق فيقوله فالايمرف
الافك ولا اللين - ويفي ما يقول فلا يُتمل قولا

 كع من مباء"أه فيهغر في أعين الثـر فاء هو من لا فرق ع:دهن غياب زيميه او حضور هو
 هو من لا بِتّـم لك ابتسامة الليث اذا القابلك







واجتناب المالفات الاجنبية وشق عصا الطاءهة على
 ولکن الوزارة كانت تـكره هذه السـياسة وكانت


 الadد القادم كيف سنحت لاوزارة هذه الافر صة.
 المقد بل وردت في مذكرات سنعاريب نفسهفي
بؤر خات بلمكَ أثشور .

 والاندفاع والاعجاب بالنفس والغرور •واششعياءالني
 ويؤ نبه ويشير عليه بالا نصياع الى مشورة المشيرين





رواة
بين مصر وانشو ر !
( حزقيا وثشمياء)

بسطنا لقر ائنا الالكرام في المـدد الماضي




 بكل حذافيره وسيظهر ان شا، الله فيالعدد القادم. وليسـبح لنـا القر اه الكرا أم أن نمسط لم في

 مملكة يهوذا أيام اللاك حزقيـا وعلى رأسهم شبنة





 بتششير الانجيل ولو آل هـذا الجماد المى تمنحيـة
 الاكتـاب المق_دس على ايدي ضإبط أمريكي متقاءد
 اليـابان أيا.مذ في صلة مح كمـالك الارض بل الا أبوابا موصدة حتى للمتاجر والمصنوعات الاجنبية
 المروعة ـ ولكن كهيرآ من أُولك ألك أفلتوا من الموت

ليكو نوا قادة الكنيسة الياباية .


 والكطور قد ذاءت في ذلك اللعهد بين اللكانُس في

 عةـل ك:اموري فاضاع أيمانها بسبـب الانتقادات اللرة التي صوبها أولثك الململاء المر تدون المى الاكتاب







المؤدب بالل جوع الي الله يدعو هزقيـا اللاك اشمهياء
 أخرى .
خوتف اشهياء خد هزقيا ليس موقفـ اللداء



رسول النابان
اشرأبت أكانات المالم المسيتي في العام الماضي غحو بلاد اليابان لا نمةاد مؤ غير مدارس الاحد الدالدولى
 ان يهلوا الـــ اللبيحية في تلاك البالاد آخذة في الانتشار السريع بين الاهلين . ولا يكنى بان المقلية


 الالفaالت لا ذكاء الووح المسيحية في المقل إليابإني تبعا
 زفـط الى بساطة الانجيل وهو اليومبن أقوى اعهـه الكنيسة المسيحية هنا لك و نعني به اليابالني المسيحي الميور بولس كناموري ولهذا الانسان تارئ عِيب فقد كان في قرية



خوف ولا وجل ش:اءة السرتة والقتل و الزنا ومنها
 , يعلب اصلالمحا




المطية والاثم
وبن أؤواله داللمـيـيهية تخلص الانسـان من

 الصاليب الاني أعلنت نيه عبة الهلهالابوبة. والمبـة ;كتست كل الحو اجز التي في سبيلها



 أك كث من ثلاث بئة مكنا في اليابان وغيرها وا وبلغ

 لا يألو جهدا في الهـمل (عالحم بالاده ووطنه وقد عرف بِجه نظر • وثالب بعيرته ماجة اليابابت




سنة $191 r$ ان تونيت زوجته المهوبة
 فماد باتصناع النفس و انكسار القلب الى خلية سية سيده وبولاه وقد قال عنه أحد اصدقائه في هـدا الما المدد "رجع الى ايعانه القـدـيم باختبـار جديد • في الرة الاولى خُلص من عبـادة كنغو شيوس وارتق الـق الى


 الثشفي وافلاسـه الادبي وانتقاره اللى كُلع من الخطيةلقوة تفوق كل نماحة ويانه وهو يلي عظاة واحـدة شهيرة في كل .بكان يعر ته ويطمحان يصل بِذه المظة الى مليون نفس


 القادر القدرس المبيمرز إياه عن لم آلهة اليابإنين
 ذلك بجهل هلات شديدة بكل جرأة على بسا,
 باتهـم للهـار والغزي فيةول شياطين مردة في أجساد أبناء آدم و انور س وحور


## صتائن للاحاث





 والتصو ير والاقاصيص اللنيذة والصور الميلة فنوجه الانظار الهيا)

(البركن أو جبل المار)

جبال النار الاخرى
سترومبولمي جبـل في احدى جزائر البعر الابيض المتوسط وله نحو ألني, سنة وهو يقذف نارج وحهجارة بلا انتزطاع حتى انه لِسمى و منارة البحر الابيض المتوسطه ه لان ستحابة البخار التي تُمفد فوقه أثناء الليل تعكسنور آ آن النار المر اءهالالمتيهلة في جونه ويوى الركاب في السفن والبواخر هذا النور على مسافة| أميال كثيرة .
 في احلى جز ارُ الميط الباسفيكي ويبلخ محيط حفرته نحو كُانبة أهميال ومي عبارة عن, حيرّة متقلت
ثوران بويو كاتَبل

بوبُوْاَتَاتَ تِّل جبل عظم في بلاد المكسيك
 بالثهلو ج ;المايد والكن قلبه متقد بنير ان هامية. وكز هذا اللمبل سا كنًا منذ سنة • 10ع وكن الناس إستخرجون من جوفه كيات وافرة من
 (البسكيت) ولمداواة كورم المنب وحتى أجراء اللكاب . ولكن من هدة قصيرة وڤط هالج هنا البركازالناري بدويْءظيم ودمر مُجر السلماتوهو


الاطفال ’يقتالون بأيدي الوالدين ، وحدت هناك
 اللرسلين عن المسيح وتبعيا عدد كثير من السكان الاري

 كانت إلاهة الجبل أقوى من إله الالسيحيين ومي
أقرب الهrه'




 " غ غ
إزماء الثجمان

ارتجف الناسمن الخوفـونكن المرأة السمراء
 آمنت بالميح وأمتيت عن اللسكرات وريت الاصنام وأخذت تليك الناس في أ أكواخهم قصـة
 جبل النيران حيث يصمد المذان والـجارة ولا .

.سغرة الخرن والزعب



بالنار تسمى هـنزل النيران الابديةه أشبه بهحر من النارلالهدهأ امواجه.

## الإلاهة الرهيبة

عرفسسكن تلان الجزيرة الخر ابالماريع الناي يك يكن لهذا البركان ان يجلبه علهم وقالوا عئه انه



 غضبت عالهم وأرعدت بن بكيرة اللار وقذفت





 السا كين ويسحق عظالهمر . وكانت أخته طوله

 هكذا كان دن سكان تلك الجزيرة التي تسمى (هاهَوَيْهُ
الكهنة يغغبون

في سنة 119 ذها ذهب المرسلون المسيجيون اللى تالك الجزيرة فرأوا سا سنا غارتين في خطاليا مظلهة وأحسن وصف لم دأمة السكيرنه وكان نحو ثلثي




 وأخذت توت الإلاهة وطرحتـهـ في النـار بإتقار وأخذت تري حهبارة واحدآ بعد الآخر . , كان لالتنظر في تاك الساءة أن تِيبيا الالاٍلاهة بكهأرة عرةة ولكن لم مكدث شيُ من هذا القييل
 سليمة حية وقالت لهم ان هذه النيران اللمينة في يد

 عند نوهة جبل النار

زالت سلطة الـكهنة ومن تلاك الساءـة رجع سكز تالك البزيرة الم خدمة الدّ المي
 ضند كل الاولاد رنةائكّك في فرقة الكشافة أو أو في
 قوية : ولاذا وقنت وحيدة: كانت في نفسباضبيفية




 ولكن اذا عشت يِب عليم ان تؤمنوا با بن إلمي

صصدتفيطرتالجبل حتى تجارزت الاششجار وراءها ورأت ستب الدخانـ من من ورهة البركان


 عاليك نارها


 جُوْا من الخرف.

. مسانة مئّت من الاتدام بكيرة النار والمواد السائلئلة

وهدة منغردة



 "تقرأ فيه للمكهنة عن الآب اللـماوي المب.


شيبوسار اوكهم منالمنهب البوذي ومعهم آخرون من كار رجال الـالـومة والاششال الحرة منوثنيين و،سيحيين يابابنين وقد شيمل الامبراطور المؤور

على الاجماع

وقد اهتمت اللجنة بتشييد باءاء للاجمّاو وقد وضع رسمه الـستزفور يس مرسل هنهدس و وام بالممل


 ريالـ
الحززازته

ولك كن هن سوء الطظ اشتعلت النار فيه قضا.
 في أقل من نصف ساءة بدوند ان يصاب أحدبانى
 كيمرون يدخلاون ويخر بورن لافر جهة .



مؤتّر طوكيو
جباءتا هذه الوسالةّ من جفرة الزميل الفاضل هاحب





 اننقد الؤُتر المسكوني الثامن لمدرسة الاحد

 من نوءه.
وبلغ عدد المندر بين الر مبيين \&1A1 مندوباً من

 بيوع بثري في الدلالة على الاخوة العابة والزغبة

في تهمبم الـسلام في كل أثكاء المسكونة.


ونائي الرئيس البارونـ سا كاتاني والفيكو نت

المندو بون
وكا بين المندو بين عدد وافر من كبارالرالرسلين
والقسوس والمذبين ورجال الاششالز وقادة الانكار ومديريالحركاتالمهذيبية والينيةمن كلأنحا.بالمالم.

بروجرأم اللؤتر

واحد ريُسي وهو ها مدرسة الاحد ونيا
C "وضوع خام لـكل يوم تدور حوله الباحث الفر عية. ويدل البروجر الم على سمة اطالاع ومعدرِة
 كتيار ولجنتها وكانت كل مواده مـا يفتح بجالاً
 ليسمون • وقد خصصت جلات جلسات الصباح والمساء لالمووم وخصصت جالسات بهد الظار للمباحث

الانختصاصية .
النثشيّص والوميقق والنُون
وقد وضهت بروجرام هذه الاءال لجنة من متقدي اليابانيين بقيادة الاستاذ أوغسطين سميث وزوجنه إجلت التشخيص والموس-ـيقي والمور موانةة كل اللو انقة للموا اضيع والخطب.



 .

أُطالالالعالم فالنار لم تعلحل اليه وبهد اناطفاؤاو الحريق
 المسرح الابيراطوري
وطالـا وصل الذبر الى العادادر المالية أظهر
 قاعات البرلمان ليمةد فِّا الؤثغر جلساتهاته . وتام رجال الاء_ة العظالم وأظروا تكاتفهم وعفانهم


 .
بلس ادارة المسرح • رسائل المطنت
وما انتشر الخبر هتى وردت الرسائل البرقية
 الاحد تدل على المطف الشديد وبيضها جامه مرفقا . بســاءدات مالية تذ كر ولكن القادة اليابانين رنغوا قبول أية مساعدة مالية بل وقف البارون سا كاتاني بمد اطفا, الحريق وتكالملم بالمم الشبـ الياباني مبرهنا عن الووح المالية التي أظروروها في كل أدوار المؤتر فتال هلتنقدم اللى الامام أيهـا الاخوان بكل شجاءةه مک قد وردت رسائل تمزية وتشجيع من الرئس ولسن والمتر لويد جورج وحكومبة اليونان وكنداورئيس الساقنة كنتربري وغير و وغيرّ

ولمية للمندوبين في حديقة هيبيا وألقى الكورنت



 الانسانية فباسم المسيح وروح الـيديحية نـن اخوة واخوات،
فرد" عليه الد كتور براون وهتف المندوبون ردآعلى هتاف اليابانين
عرض عظم
وني يوم الاحد بهد الظهر جرى عرض عظم
 الستعر اضعظيم فيحديقة هيبيا فسارت كلم ملدرسهة ومسجا بیض المندوبين تحت راية المدرسة الخامـهـة واجتمع ا كثر بن عشرين ألف نفس ليس اليمبوا
 عنـد ماكانت اصوات الترتيل الخلارجة من افواه تلا مذة مدرسة الاحد كَا وقد زار المرض اربعون ألفن نسمة وعقد

 مدينة في اليابان وقام اربهون شخصباً ليطوفوا احول
 المل大اصة
و'جد الـن المندوبينكانوا واجدآ من سيام

كرم أشلاق اليبإنيـن ولقـد أظهر اليابانيون كرمآ حأَيما في اضانة المندو بين والعناية بم فانهـم علاوة على اضـانـة
 وأخذوم جاهات جابات المى المنتزهات في قطارات
 ماممة اليابان القديكة واللِ يوكاهاما احدى أكمبر
 وكبار المدينـة يقيمون حفلات استقبال وولام

حيبة للمندو بين
وني الليلة الاخيرة للهؤتر قامت لجنة الاهتمام
 الامبر اطوري تحت رناسة البارون سا كاتاني وقد لمب المثخصوز والموسيةيون أثنـاء الولمهة وألقى البارون خطبة الافتتا الثيكونت شيبوسادا خعالبه وألقى الطكونت او


 وفي تلأع الليلة الاخيرة ارسل الامبراطور رسالة بيد رندوب رسمي ليبين فيهـا اهتمام البيت


نظير في "اريخ اليابالن .
بلدة طوكيو
واعلانًا لامبـة المؤتمر أولمت بلدة طوكيو

## الثرق والغرب

## 

موظلو مدرسة الاهد المـلـكنية
وتد اختير للاربع سنوات القـادمة الهترم
يو حخا دانا ما كَ من فيلاددلفيا رئيسآ والسيد بولس

 سكرتاربة لندن .
(متري صليب الدوري)

وواحـدآ من افريةيا وواحداً من المنـد الثرقية

 الجنوبية و^ من هاواي وواهدال من الفيلبيين وهو
 كنداوrاهم بن الولايات الالتحدة و وror مناليابان





 ,لا دنس هـاكَ ولا شقاره



 **







$$
\therefore
$$

"يـاهُ البحر أيهنا والتـلال'



$$
*^{*} *
$$




(ناشد البي مزاري)
(عن البريد المعري)

اللى حيث تِّه الجهود الـلـالـكالر
الى حيث لا تفةد الرصانانة والمقل والحصانة
سبيلها في تفار العادات الميتة
اللى حيث يُسِاس العقل بنبراسأوأورالك الالمية
اللى جيث تُسطع سماءالحمرية
الى هذه كها اتوسل اليك البها الآبَ الـت

وقدجرى لها اخير آحديث المع الد كتور نور


احدى الجر ائد السيارة جا فيه :


انه لا فائدة ولا ألمل في ادارة بديدة تدار بالقوة

الشاءز الهنلي
رابندر انات تاجور منأثهر شبر اء باهلاد الهندا
 ما ينقر على وز الاخاء الانساني اللطلات ووجوب
 والؤنام وهو غيور على معلهة بلاده راغب في في

إبمادها وانهاضنا ومن رغباته لها تورله:


اللى حيث تنطلق المر رنة من عقالما
 حو اجز الميئة الك هيث تُببث الاتوال من امات المت

ذلك هو اليوم الذي تنطلت فيه خصائص كإجنس وأمة حر: طليقة في طريق تكلها واستصطلاحها
 علاقة الحـ والاظاء.
الا ان كل حم غير حم الهمبة باطل ـ أما أحكام القوة ظانها تسوت الشهوب الصغيرة والاجناس الختلفة بهضها اللى بيض مكا يخلط الفتات في في السلة وركنها لا تُزج يبها بوحدة ولا تؤلغها بآصرة ومذ اليوم سأخصص حياتي وكل ما أُملاع-


 الشرق والغرب علِدين الاخرة: والونام م انانا باجاجة الى ذوي المةول اللالية الم رجال الحياة الروحية ـ الى الذين يـيمرون فيعليونون أنتا أبناهوطن واحد وانا جميماً الىميمكا الفكر متتمون،

 الانساني يومئذ عدد كان من المداة لقيادتها يملون ان لاحسرة الانسـانية خيرا حقيقيا في الـآكا كف والانادوسون لانثـكو في ذلك اليوم من انالاس العقيدة وظلامالبصيرة اللذين نشكو منهما في هذا

القديهةوللغرض القديم.وفرق شاسع بيزالاجمّابات المظمة والجامعة الاخرية فقلب الاخ أحت برعاية الثه من ملكاك كيرة: ولقدكانت الحرب المظمى احدى ضربات الهالتي أرادا با تاتزيق الالادية والشر والاعصبية الوطنيةالضيةة فاختوتت فيها جزوة ورلكها لا"زال فِّوة. وستلولو ضربات اخرى في الاوان ويظل الحجاب مسدولا على جال المالم وعجائبه المى
 الصصيح-قانون الحب- تمهيم علوجورهنا بـشتيني أو يصرع بمضان في جال النوضى والبغناء. والي لأجد فيكل ارض انالسا ينشدون الحن

 القوابون على روح الانسانية وما أمس الماجة الما الى . تؤلف بين هؤلاء المنرا


 النساناًا و ومي تس عامة متشابية في كيل مكان . انتي من حيث المنبت رجل من الهند ولكن
 فأنا أيضأ كأُن آدي : رجل من الطالم الانساني ،


دكاه مؤخراً اللى الشرق الاتصى فتركُ وطنه اللمزيز


 كير من النفوس وسيتر كا قاصداً بلاد إخرى في اروبا وبــدها يصل الح القطر المصري في الجزن
 سيمكها في بلادنا ومي أسايع قليلة سنقوم بعمل
 أولاَ وبعر ثانيآ والفيوم ثالثًا والنيا رابهاً واسيوط


 الاهضور وساع ذلك اللجل اللقتدر والاليور الهّ




## اليوبيل الفرضى

(بانا هذا الالالان بنصش من كلية اليوط الانبيلية)
لجمية الثبان المسيهين بكيمة أسيوط

فكرت لِنة ادارة جمية الشــبان المسيحيين بكلية أسيوطفيافاقانة احفالل يوبيل نضي لمرور ربع


## جبار على المنبر


 ليساباقوةولابالقدرةولكنبروتيقيولربالجنود ( ${ }^{\text {( }}$


 وراء البحار لانهاض ودعوة أبناء اليلي السبيد الـي فاديم الجيد واقرب فربه التي "تيتمت بـا البالاد مؤخرا آ مي زيارة الدكتور شرود إدي الامريكي الاني أودعـه الله بواهـبـه وملأه بروح الثيرة والةوة واستخدمه لانـهـاض
 سمعه الوف من النفوس في بلادنا.

 والكاتب المظم صاحب الكتب والمؤلفات الـكثيرة واللرسل الغيور المالثشرق الاتصى القس ج ج مرقل الذيعرفبروح النيرة والنشاطفيكثير RIGGLE من بلاد الاريكان وشـاهد الياتات والالاف قوة
 من النفوس الضالة الم يخلهيا وفاديا وقد هري ما يقرب من ثلا(ثين سنة يخدم سيده بالمانة الى ان

ويندهش كل من يطلم على عهد من اعداد هــنـ



كل من الاسماء الآتية..........

 الجالص احترامات

ونيس هتري
ناظر مدرسة طوخ النصازى

حضرات مدري جكلة الشرق والالرب الانانل ابدأ رسالتي هذه للضر اتى باهد ائكي تيتيتي وشكري لجناب القس اسمد منصور الني ناصيني
 بكل يجب خدمة لالدن والادب و من يشترك كِ فِهـ
 عهل كاكا هو جليل وحسن هـ

(سريم
شفا عرو (فلسطين)

لالاحتفال وذلك فيحينه . . . . ف:لتمس منحضرات

 لم التقرير السنوي لجمية الثبان ليقفوا اعلى سـيـر

 رئيس لجنة اللط:وعات بكلية أسيوططه

رسائل
(تهال علينا رسائل لطينة من حضرات القرآَ حيّيناً
 ولا بأس ان نذكرشيثًا مهن ونعنذر عن الباقي شـا كـرين لخفراتهمسسن ظنهمر با وطالبين عون الهّ فيالتيامبواجبنا)

حضرات الاذاضل الهترمين تحية واحترامًا وبهـد فقد ورد أول عدد في
أواخر الثهر الالافي من غير سابقة مبرنة نكا نـا
 نفسي وانشرح قالي اذ اطلمت على الفصول الدينية الملووة حاكمة والـكاتات اللأورة التي مي درر غالية
 فالثيء من معدنه لا يستغرب فقد أو وفغّم حياتك
 الال والوقت في تّذيب المشاع ذفا كقد دهثت
him. The man raises his head from the water and sees the rope. He says, "I believe that is a good rope," and then he sinks again. Once more he comes up and says, I believe if I take hold of that rope it will save me," and he goes down again. He believes all about the rope, but he is no nearer being saved. How long can he go on believing about the rope? Till he drowns. It will never save him. If he wants to be saved he must believe in it. He must put out his hand and take hold of it and then he will be saved. Believing about Jesus Christ will never save you. You must believe in Him. You must surrender yourself to Him and trust Him. It is not sufficient to think that you were born a Christian and have been a Christian all your life. That wont save you. It is not sufficlient to say that you belong to the church, or that you have the mark of a Christian on your hand. That wont save you. There must be a definite personal surrender of yourself to Jesus Christ. But here is a man who says, "Prove it to me." In the present day we want proof for everything. At least we think we do. We do not realise that every day we take many things on faith only. But to such a man I would say, "There is no proof except experience." A man comes into my consulting room. He is ill. He tells me of his aches and pains. I examine him. Then I say to him, "Here is a medicine, take this and you will be better." But he says, "Prove it to me." I say, "The only proof is for you to take the medicine. I can't prove it to you. I can tell you it has cured others sick like yourself and therefore it will cure you." But he says, "I shall not take the medicine until you prove to me that it will cure me." I say, "Then you will never be cured." I cannot prove to you that the Lord Jesus Christ can save you from sin. I can only tell you the has saved others. He has saved me. The proof is in your exporience. That is His work. He is a Saviour. Will you let Him save yous ?





 الاليمان اليُرد عن المستع لابيلك خلاماً بل عليك ات
 بكان ان تزع انك مسيجي الولد وقد عشت سـيهياً طول





 لدينا سوى الاختبار فتبولك ليسوع المسيح بولد لكك برهانانا


 اجيبه ا(البرهان الوجيد ان تناولاول الدواء ولا يسشي ائبات







(ملحوظة) ستطع المطبة هذه المقالة في بنذة على حدة
وتنشرها في الاسبوع الآلي ونيهنا ه مليات
native tribes worship idols. They pray to them and bow down before them. They put their trust in them. But the idols cannot save them. They are not living. They are only wood and stone and have no power to save. In India there are many people who are Buddhists. They worship Buddha. But Buddha cannot save them for he is not living. In China there are many Confucianists. They worship Confucius. They say Confucius was a very good and holy man and they try and copy him in their lives. But he lived centuries ago and now he is dead. He cannot save them. The Saviour must be living. Then also he must be willing. It is no good having the big strong man come to the top of the pit and look down on the man in the mud and go his way because he is not willing to save him. Now who fulfils these conditions? I only know of One who, I believe, fulfils the conditions. If you know of a better saviour then let him save you. But if you don't know of any one to save you, and you have realised that you cannot save yourself, then let me tell you of the Saviour I know. I believe that Jesus Christ fulfils the conditions. First He is able. We read of his life, how He could heal the sick with a single word, how he could say to evil spirits, "Come out," and they obeyed Him. Certainly He is able. Then He is living. All the religions and all the authorities about Jesus Christ acknowledge that He is living. And we know He is willing for He came to the world to save sinners. That is His work. He is a Saviour. Will you let Him save you? But you say, "What do you mean ? How can Jesus Christ save me from sin? It is by Faith. You must believe in Him. It is not sufficient to believe about Him. There is a great difference between believing in and believing about. Here is a big. steamer on the. sea and suddenly a man falls overboard. He cannot swim. He is drowning. But someone on the boat throws him a rope. It falls near












الانتقاذ .

والآن هن ذا الني تُوفر فيه هـذه النشروط؟ ؟ أنا













 انسان لايهسن السباهة فأكل البه آخر من الباخرة جبلا
and say it did not matter. You would not play with a mad dog; you would keep far away from it. You cannot play with fire without burning your fingers. There is a story of a man who wished to engage a new driver for his carriage. Many applicants came and he said to the first one, "Here is a road with a precipice on one side of it. How close to the edge of the precipice could you drive with safety ?' He replied, "I could drive within one metre of the edge. He asked the next, "And how close could you drive?" He said, "I could drive safely at twenty centimetres from the edge."'Again he asked another, "How close to the edge of the precipice would you drive?" He replied, "Please Sir, I should keep as far away from it as I could." He replied, "You are the man for me." Don't see how near you can go to temptation but how far away from it you can keep.

But all our watching and guarding will not save us. We are tempted young men. Life is a big battle. Are you winning or losing? Perhaps in the eyes of the world you are winning. Perhaps even your own people and your friends think you are getting on well. But in your own heart are you winning or losing? We want saving. We cannot save ourselves. No man can lift himself by his own power. No man can save himself. It is not sufficient if I see a man down in a pit, in the mud, to tell him not to sink in the mud. It is no good to tell him to get out of it. He cannot. I must pull him out. And if I cannot, then I must get some big strong man to come and pull him out. We all need someone to save us,-a Saviour. I think there are three conditions that the Saviour must fulfil. He must be able. He must be living. He must be willing. First he must be able. I know a lot about the results of $\sin$ and would like to save men from it. I am living, and I am willing, but I am not able. I cannot save you. Then he $\mathrm{m}_{\text {upt }}$ be living. In central Africa some of the

 ان ثلمب بالنار بدون ان يكترق اصابعك . سمعت رواية













 . هزع أهلاك و،


 يكني الن اؤنه وآمره بالخرو ج لانه عاجز عن ذللك. بل علي ان اجتذبه واذا كنت لا اقتدر الستعين برجل قوي قاذر على
 ثلاث ميزات : ان يكون ودراً وحياً ورانبًاً في التخليص •
 واود تخليص الناس همها وانا حيُّ وزاغب في تخليُص الفير


on firing. At the end of a week there was a considerable impression on the wall. They continued, always on that same spot, and finalply a small hole was made, through which they put a boy who crept through and opened the gates while the sentry was sleeping. And so the castle was taken. The Devil is like that. He keeps on and on at one place till he succeeds. But not always so. At other times he attacks in unexpected places. There is a man whose danger is falling into impurity and the Devil keeps tempting him at this, and then one day, quite suddenly, there comes another temptation quite different. He suddenly finds himself alone in the office with some uncounted money. There is the temptation to put some in his pocket, and he yields. He has fallen where he was not expecting to.

Now, how are we to meet temptation? Be prepared! That is the motto of the Boy Scouts, and it is a good one. Always be on the watch. You never know when the temptation will come. A burglar who is coming to rob your house does not send you a postcard to expect him. The battle is half won if you are perepared. Don't leave the gate open. There are many gates. There is the Eye-gate, and the Ear-gate, and the Thought -gate. A man leaves the Eye-gate open, reads rotten novels, looks at bad pictures and expects to win in the temprations. Another listens to dirty talk and suggestions of evil. He has the Ear-gate open. Or a third leaves the Thought-gate open and is always thinking bad thoughts-and nearly all $\sin$ begins in the thoughts. But you say, I cannot help bad thoughts coming to me. No, you may not be able to help bad thoughts coming but you certainly can prevent them staying with you. A wise man said, "I cannot prevent the crows flying over my head but 1 can perevent them making nests in my hair." Don't play with temptation. You would not go into an infectious place, where there was plague,

 غالامًا فانسل وفتح الالواب والحراس نيام وهكذا اسـتولى


 منتظرة ـ فهالك مـلا إنسان في خطر الوقو ع في خططة النجاسة والشيطان لا ينغلك عن يجربته للايقاع به والكن قد يحد
 مكتب المالمكمة هن النقود غير محصاة فيسول له الشيطان ان يضع منها جزءاً في جيه فيستسلم لغوايته ويسقط وهو لم

ولكن ككن نلايَ هذه التجارب ؟ ان شعلر الكششاوة


 لانتظاره . ونصف فوزلك في المهام متوقف على التخلذك الحيطة والمذر واغلاقكك الباب . وهنالك ابواب كثيرة مثل الـل باب الهن وباب الاذن وبلب الفكر . فالئي يترك باب عينه


 يكرسباب فكره هتتسرب الالفكا الشّر يرة الله وكل الخملايا
 على منع الالفكار الردئة من اللانسياب الى مخيلتك وربا

 في وسعي ان امنع الغزبنان من التحليت فوق هامي ولى ولن لي

to die. Too late! Yes, there comes a day when it is too late to give up that $\sin$. To day is the time. Today it is not too late. Tomorrow may not be yours.

But there are many more sins. Some of them we think small and don't make much of them. We may say of one that he tells lies, but what of that? When God's word talks about heaven, it says that the gates thereof shall be shut against all murderers and all fornicators and all idolaters and against whomsoever loveth and maketh a lie. God says there is no difference. How do you stand in His sight? And also, not only are there sins of commission but also sins of omission "To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." And not only sin, our subject includes temptation. Temptation comes to all of us. Every man is tempted. It is not sin. It has a purpose. It is for testing. When motors or machinery are made, before they are used they must be subjected to severe tests. What for ? Is it to spoil the motor? No, not to spoil it but to prove its worth and value. Temptation does not come from God. "God cannot be tempted with evil, neither tempteth He any man." But God allows temptation to come to us. The great Tempter is the Devil. There is a personal Devil. Can anyone look around in tifese days of evil and temptation and doubt the existence of a personal Devil. He is the great Tempter and he is very clever in his attacks. He has many methods. Frequently he continues again and again on one spot. There is a story of a castle that was taken with a single gun. It stood on a hill and its walls were two metres thick. The king who lived within laughed loud when the enemy came against it with a single cannon. But they placed the cannon on a hill opposite and fired. The first shot scarcely. scratched the wall, but they fired again on the same spot. The king laughed louder and drank deeper of his wine, but the enemy went




والنطايا على أنواع كثيرة ونظان بمفيا تانهة فلا نتدند











 الشيطان وهناكل شيطان شخغي لا يرتاب أحد فيو وبوده











Another man cheats, takes bribes, or writes false certificates. Others do like him and the office or department becomes corrupt, and cannot be trusted in business dealings, and even his government may be affected. "Be sure your sin will find you out." A father brings up his children without control, lets them do what they like, does not punish them. Later his boy has no self control -gets into tempers. He grows up and becomes a man, who is violent and unrestrained. One day he strikes a man in anger, harder than he meant to. The man dies and he is charged with manslaughter. It is a terrible crime, but it may be traced back to the father's sin in not controlling his son. The power of sin grows. A man says,"I know it is wrong, but I will do it today and to-morrow, and then I will give it up. He says he can leave off when he likes. But he cannot. There comes a time when it is too late, when the power of sin is too strong. I remembet a case I saw in a village some miles south of Cairo. They brought to me a young girl with a growth in her hip. It was a terrible growth of cancer, and they asked me what I could do for her. I examined her but found the condition was hopeless. I said, "I can do nothing." But they said "Doctor, you can cut it away or cut off her leg." But I said, "No it is too late. Why did you not come sooner? The growth did not begin here." Then I learned what had happened. Six months before the growth was quite small in her foot. They took her to a hospital. The Doctor saw her. He was clever and knew his work. He said, "This is cancer. I must cut off her leg." "Oh," they said, "No never ; put ointment on it. Give her medicine and it will get better." "No," he said, nothing will save her except amputation." But they would not agree and they took her home. Six months later they brought her to me and they asked me to cut off her leg to save her life, but I told them it was too late. Amputation now would not save her. They took her home


 - الموهة ورب والل يربي أولا ده بالمهاون دون أن يفْ:ط عناهنم








 اليوم وغـاً "



 Gl







 " كلا .لا ينغذها شيُ سوى بتر الساق) ولركنم أبوا الا

God all men are sinners. We classify sinners and say that one, a murderer, is a great sinner; another, a thief, is a lesser sinner, and a third, who may be a liar, a little sinner. But God makes no difference. He says, "There is' no difference, all have sinned and come short." You may be short of the standard by one inch, and another by a yard, but there is no difference between you in the fact that you both come short.

A man may say he is a law to himself, that he can do what he likes and it does not concern anybody else. That is not true. It does. What you do today affects someone to-morrow. No man liveth to himself. Here is a man who says that if he chooses to go to impurity he can do so. It is nobody else's business except his own. His body is his own. He can do as he likes. He goes in the path of impurity but be is not alone. He pushes someone else down. Sooner or later he gets disease. He says it is only on himself. But it isn't. He is a danger to the community. The disease which he gets someone else takes from him. Later on when be thinks he is cured he gets married. His wife does not have children. He comes to us doctors and wants to know the reason. Perhaps she fever will have children. It is the result of bis sin, which he thought he was cured from. In another case the disease is a different form. He marries before he is cured from the disease and brings children into the world and they are diseased,-cursed before they are born. He says he can do as he likes and he finds that the sin affects himself. But it doesn't stop there. It goes on to others,- to bis wife and children; and it even affects his nation's birthrate and his nation's health. As long as a man lives in a communite what he does affects that community. If you want to do as you like then you must live in a world by yourself.


 خالمئ بسيط. والهـن لا تناوت في نظر الشّ وهو القألّل


- حائد بتصر
 ما شاء ولا دخل لآخ مهمهولكن الاهم على الضد من ذلك

 لا غضاضة علمه في ارتياد سبيل النجاسة والمّسق طالـا هو راغب فيه لان الامه متعلق بنغسه فقط جنسده علـيكه ونه
 بجتذب بعه آخربن الى مهوانه السحيقة لانه عجحلا أو آجلا



 الزوجة نسلاليهر ع الينا كنـن الاطباء مستنسراً عن أسباب ذلاك وقد لا"تخلف الزوجة نسال عطلماً من جراء الألاء الأني

 .

 بل تؤز على معدل لمواليد والوفيّت في بلاده وعلى صهحة

 فليك بالانزواه الي عالم خاص بك


# Orient and Occident 

## SIN AND TEMPTATION.

(An address delivered in the Printania Theatre, Cairo, on Thursday, 16th Dec. 1920, by Dr. Robert B. Coleman of the C.M.S. Hospital).

Sin is universal. Every man is a sinner. Nearly all the prophets or great men of 'old confess themselves sinners or ask pardon for $\sin$.

David says, "I acknowledge my transgression and my $\sin$ is ever before me"; and again, "Mine iniquities have taken hold upon me so that I cannot look up, they are more than the hairs of my head." We read of Moses that he sinned and God said to him, "Ye trespassed against me." The Apostle Paul says, - "Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." We may say of the prophets that they were good and holy men. They say of themselves that they need to ask pardon for sin. No man will proclaim himself perfect. To do so would add the $\sin$ of pride to his other sins. But what is sin? It is transgressing or breaking a law. It may be God's laws or command. mints and a man breaking them sins against God. Or it may be the laws of his country and a man may sin and commit a crime against his country's laws. But here is a man who says 'I don't believe in God, or accept His commandments, and I don't acknowledge the right of any country or nation to control my actions. I am a law to myself. How am I a sinner?" Even to such a man there is the law of nature and a man breaking this law sins against himself, against his fellow men and against the God in whom he does not believe, but who exists in spite of his disbelief. In the sight of

## الخُطية والتجربربت


رو:رت كوالان طيب المستشف الانكيويني بهر




 أن أبصر. كثرت اكيثرْن شمر رأمي")
















"God hath made of one thood all nations of mea for to dwell on all the face of the earth."
 el-Falaki Cairo. Tel. No. 1339.
rablished by the A C.L.S.M, and printed at the Nile wission Press, Cairo.


اعلان
نوجهـ أنظار حضـات
القـراء والقارئات المى مسابقتَ
التصو ير للاحداث المنشوران
على صحينة ٪| || هن هـنا العلد




باب الدين والادب




 ;ريليون مرة أكـبـب من ألارن وأذا طار أحد الطيارين بـسر عة مئة بيل في لالساءة لاستـترن ق في





والكو اكب والسيارات والشبوس والاقار ?



$\theta$ sos
(غلاهة،خطاب ألقاه جناب الدكتور زوير
بقاءة الكميسة الا, ريكيةالـكبرى بكمر )
 ان أجده (الله) فآتي الى كرسيه ) وقد دوت هذه الصرخة في فضاء الاجيال ولا يزال الـ صداهـا يا يرن

 بدويً وانساًا ساذجاً ولكنه هار في الوصول الى
 ان أجهده
واليوم تمتخض عقول الفـلاســفة والماكماء

 غداً هصن يعطينا ان نجده،
 والانسان في عاله، هو الني يدير حركة اللالمالم الاعلى والادنى فتل لك أهيا الالنسان وأنت ذرة فيالكون
 زسقط في يد اللها المي ولكن أشد رعبا ان نس نـط

حول ارادته الابديةّه

اله هانر في الهـ
, وشخص بمروفبل فيكل هكزن.يكضر المؤكرات
 اللالابئ والمتشتشفيات. في اللدن والالهصور .والقرى والا كواخ رأين أذهب بن روحاك ومن وجهاك


 دِكُ و"سِسني يمينكا
الهّه بيما عن عقل الانسان وركهكنه قريب اللى
 بكاله في المسد البشثري يوما ما واليوم لا هاجهة لنا







صهات الله التي يقامهه فهه الانسان . ولكن ترى ما هو المقصود من حلو لالها في في
 . .
 الاءقاد نمهد اللى مذهب إلوهية اللكون .



 Pantheism ولـكن هذهب الو هية الـلكون

 ولكن الـكون ليس اللهّ ولا الله الكون - - ألكي إله من قريب: يقول الاب بولست إلما من بميه


 وقوته. وقول هيكل الفيلسوف رانانه (الشّ) ينانم في



 يؤخذ من علم الاحياء ان الحياة هو جهودة فِي كز. كزن وهو وحده بعطي هـنه الحيـاة للمهنة في

## عنواتن الصليب



林 وأهر اله وز

 هذه طال رو اليات الانيكيل التي وواهها البشيرون

 انتق بتى اللون الارجواني الملوكي وروى لنا








 بيض الفو ارت والالناقَات بين أتوال البشيرين .



















فينتلئ بصره رونقَّك وبتة.
 هرب يونان منوجه الاب وتزل الهأسافافلـ المجار .

 الاب تز اقبان من المى ?
اللّة قريب! اهو الهو اله المجه في بـلكهو'كونه

> وفي نوس ششم:4 C C

الاءتقاد بأن المبارة في اللانات الثلاث المكتوبة على

 اللوحة الو احدة على ان نسِ اللهارة كالة بالناتنات细

ويقوليو حا أيضأ ان المنوان كتب بالانات
الثلاث ولكنه يوردها على هذا التز تيب: دالمبرانية











 ال:ص اليوناني لينوان الصليب .
 . او الآرامية اكثر طبما من اليونانية والالياتينية.
 بالمر الية مَ يكهيا باليو نانية فن المرجح انه كتب
 لابراز شخصية كا لا لما .
 المنوان الذي كتبه بيلاطس، وعلةه على صليب اللسيج :
هاول بضض المكازبن ان يتخذ تناقض ال:ص
 كيف يكتلف البشيورن في نص هذه المبارة الالأورة التي دأرت حوهلا كا كل المدمات التي أور دوهها .
 دوّن البشير متى المبارة هكا ها ها هذا يسوع
 ههذا هلك اليهوده ويوحنا (إيسوع الانامري يلك اليهوده .
ولا صـوبة لدينا في عبارة مرقس لانها تتفقت في نصبا لا الآ خرين والملوم لـدينا انه كتب بشارته


 يراطس على صلب المبيح. والصموبة التي بتحتم علينا الآن تخطهيا هي التونيق بين عبارات تمتى ولوقاويوحنا .




زسائل يسوع
(1)
 مكتوب ويو جد في الههد المديد واحد وعشرون

 واحدة الى يعقوب وأثتان الى :لطرس وثلاث الى الى


 كنيسة ما.
وهكذا نجد أن لفظة (رسالة) قد استعمات


 ظاهرين اiڭ لا بكبر بل بروح الله . لافي الواح حجر ية بل في ألواح قلب لحيةه"
 الالقدسة وياكر من الله عن جلاله وكف هها أها



 الشهب التي قدهبا عن غـيرها في بشارته ـ وبدئهي
 أوردها يو حنا وتحذف بن اللغ:ين اليونانية واللا"تينية"

لمدم أههيتها .
أما بتى فـكا من جباة الاهوال ( بتى 9:9) تحت سيطرة الحـكومة الروماينة ولابد ان يالحون قد خدم بح كثيرين من الأؤساء الروماينين قبل


 يؤر اللغة اللاتينية على غيرها .
 اللاتيني ولوفا اليوناني ويوحنا المبراني ـ وهذا يوا يني

 نصادفها في الكتاب المقدس هتى توفرت تلدينا بيض المهر فة عن الموامل والأروف التي كانت ميطيطة بكل
مالة من الاحو ال.
 المثلثة الالواح ابرزت لنا صورة كاملة كته بيلاطس على صليب المسيح فانتا هتى اخذنا

 التي خطهنا أنامل سكر"ير البنطي رنذ ألني س:ة

بالرب ات تقر أ هذه الرسالثة على جميع الاخوة
 بارب أن تميش کا يليق بالرسـائل المسيحية وان
 ليشهد ان بونيفاس كان خير رسالث من الميت الى الى شهوب التيوتون أيام كانوا لا يعرنون القراءة الو او الـكتابة وكذلك كان إليوت رسـالة عبيبة مقروءة








 الـكتب تصنع من رق سميك ثقيل وكا الون الز اهب

 الرق اللكتوبة عليه احدلى رسائلّ بولس او بيض
 لا يقدر ان عحووها باتاًا ويكتب فوقنـا حا حيئن ما رِيد وتسهل معالمة الـكتابة الاخيرة ولـكن الكتابة الاولى تقر أ بعصوبة. ونرف ان كثيراً بن اللسيحيين و كذه.

حي'ة في طالة الجوع . ونور هدى لمسالك الانسان في الظلمات الططقة،. والدليل الر افع اللى السطا. ونما لا زاع فيه ان الله يمد كل فرد مسيـي

 أعني النتش او الحفر وبي تشير الم ما ينتش على





 وصرف أندرياكالترو اثنتيششرة سنة فيجفرمنظر الششاء الرباني على يا قوتة صفر اه وأهداها المى البابا



 كنوقع عليه الالا لمان المدسة.ألألان المّجيد للمسيتح. هـها وان الرسائل الميحيةية ما كتبت الا
 وهـذه مي الطريقة الالميـة التي يتّهع الله المتاليا

 ختام رسالته الاولى المى اهل تسالو نيكي ها أناشدكم

بينهم لمساءدة اخوالهم الفقراء التاعسين الذّين غدر . بم تانون الاجتماع ـ وان هذا الآ عمل بيد يشف عن عواطفـ رقية شريفة ونتوس ملائيكية طاهرة
 لنحسب هذا اللمـلطالم حياة جديدة وفاكهة عصر ذهي على أيدي الناشئة النابتة حديثً الدنِن تر تو


 مراي هذه الْفَة واغر الها ولبث صفاتات المرؤة وال:جلة والنخوة والاستبنسالفينةو سالالنائئوغير ذلك من المقومات الاخالاقيةلالمكهة لل جولة الحة
 بتأليف الجميات والجاعات بثل ماللرأة الجديدةه

 والمائلةو وتمليم الفقير اتو المثالعلى الفضيلة واجتناب الشرور الالقو ضة لاركان الاجتمّاع والمالبة بكايؤهل الهنتاة للقيام بواجبات موضعها في الميثة اللشيرية حتى ان احدىتالك الجميات طابت اللمطا للالسيدات .كينور الكاذراترات اللمية التي تلقى في الجالمية اللعرية ولسنا نككر على اللرأة اللصرية المتّع بكل حقوق الإجل ومبار اته في ميادين الملم السوة بنساء



 حتى آحدوا بالمـالم تدريبياً فايحى ما كتب على
 بالآرة وحب اللنس والمـالم ظهر ت فور وته واضية



 الىالـكال بل لاســرع المإسوع وعبده هبادة ذلالصة (اوليڤيا عويضهن)

## اللى







 الصحيحت ولبياة الطيبة.
 الهوض بين كناهر الامة: اطفالنا ونسائنا و شنبابنا




 عظهة مولانا السلطان للوجهـهـين الةبلي والبهر ير

 وليس أدل على أحكام الروابط الاجتماعيـة في أمه

 ولةد ترى أيضًآجاعات "دأبأب التأسيس الاندية اللمية والادبية وابر ازاللشباريع الاقتصادية يةر الاعمال

 كابامن العو امل الحقيقية في النهونة المامة
 لا يأن الوقوع احيانَآوقد لاتجله كل هنماليالوامل




 آيات اللدح والثناء لان هـانـا الدور لم ميكن بهد ولم






 الصدد هالرأرأة التي تيتهرف اللي الاشثغال المقلية مي

 خبرة وحصافة سيداتنا الفضنيات القأأكات بهـذهن.

 والى جانب هذه النهضة النسائية يرى الناظر ثورة أديية اخالاقيـة بين الثبيبة لمحاربة الدعارة
 ونثر الفضيلة والآداب الدنينية هن جيش الفضيلة

 الادبية والاصصلاحية على توحيد قيادتبا وأثارة مها شهواه مـغظهة ضد المنكر ات والو الرائلم حرصاً على


 الطاهرة ونسأل الله ان يقيض لمَ نهمرآ مبينًا في

هr
, وه: الك ;

 , (حيباع) النور الاوحي هدايتى

الشهريات
( ${ }^{(r)}$
تحت ستار اللخـى
 اللدرس بكلية (المبوط)

جُنْ الليل فالقَ السهُاد على الارض رداهـ القاتم عقبه سكوت طون طويل اطورل من الدهر عند



 الخرف تّرفرن في سـحاب الاوهام مي طيف الخيال يطرق اهل الا ارض بـت بين ظاعن وميم
الليل جبار ميب تختش (له الهة ارطابهي





 اليأس على فر اش اشد التّاباً من بر الفنـا . وما
 تحريك المو اطف . وليعلم كل قأم بنهضة ميمينة ان
 والنكوص على الاعقاب فليكن ششمار ناداءاءا" - اللى الالام !
هذه كا الهوود اجنما لاصـاضح الجماعات ولكن ينبني ان لا نجهـل أو

 الوحل ان يجتـذب غيره $?$









 واانامة المدل بلا عاباة ولا ريا
هـ هـ هي شر ائط النجا أولا ون ثم الاشتر الُ في فيكل الجمود الا جتماعية . فالى الامام با ابن النيل والاهر الم ! اللى الامام


فتس.جل ذلالت في سجل الابد وتسّخر به عالانية. وارـ

الاجيال و الدهور .
 الر احـة للانسان الراغب في أزعاج الطيور في وكناتها المجلف على القهر اذا تألتق واثشرت فابالن ما يقترفه الانسان تحت ستار الليل الداهس • "ود الر احة للانسان الر اقد فوق السرة اللهو تاركا بالما بالدار


 السكون اذا سنهت اذي ورى ان النـالم آهنون في
 رهالك ربنا فاناّا نستوجب عهاب الآخرة .


 ار اجيف النفس التي غَر عليهم في عالم الاحلام
 لا لادة ما اضاعوه من القوة اثنـاء المهل نيلاقون صاب التهـ من حيث يرو مون الراحة ـ ويودون انيتخنذو امن الليل زباس السكون فاذا هو عوامنـ
وانواه لا تبقي على ر احتهم ولا تذر

تحت ستار هذا الايل الساج. والظالمام الداج. يثل الانسان افظع ادوار اللسخْر ية و الشنغ روايات

 .الهز: لا يبني التحورل الى دار• قيد شهر ه متمنيا

ياليلة نبى الزمان بها احداثه كوني بلا با جر





 الحديث المى الباب اللديني وهذا خالاصة ها جارى بينهـا ؛
(1) حلخيـ*
(بين مزسل مسيحي وشيخ هسلم)
كا كن رسل هـاًا على المرس في مكتبه واذا بشيخ

 "تكهمبونعن إله واحد فيآونة وعن

 لـسا به المقل .




واخرى ابن الانسان
 اللهو اريالآن ان أثرح لاك بـن هذالالهول. -i






إكث هـ
الرسل - قل لي أي ال:قط أشد "مقيدآ وص عوبة
الشيخ - الثالوث بن غ غرها :

اللرسل- قبل كل ثيُ أود انتملم انه ما من مسبيا ينكر ألو هية المبيح الـكالمة . والمييحية هياة وليستجرجاعتراف ظاهري فكل من يؤمن




 الشيغ - نم ألفيت فيه أشياء كيرة أوعبتيو لكهني


الانبيل خلو من كل تناقض

الالول . فان انجيلكي ينافض القرآن الثريف
 (ملم)



 الههد الجمديد من مدة مديدةو كنت قد قرأت




على الصعاب التي صادقها




المر ل- - اظناك توانغتي يا حضرة الشيخ اذ في
 تأومن بأشياء كثيرّة عن الته والطبيمة ولكنك
لاتدركها انــا تق:بلها بالا يمـان


 أؤْن بكل ما فيه وانكر كل ماس اسواه . وهو
 احد






 الهنوي من لم وعظام الشيخ - الست انكر ان في الطبيـة أمورو آكير:
لا أدرك كنها

الرسل - ليس هذا نقط فان المالم الوا الهـالم الطابيي في أمسرار • وليس لنا ان نـنكر مالا تحويه أححلامنا القاصرة. أليس كذلـك

$$
\begin{aligned}
& \text { أيها الثيخ اللوقر ؛ } \\
& \text { الشيخ- اتفغل } 1
\end{aligned}
$$

باللسيتح كأنه و"لد حياة جديدة واما من ينكا
 كان اءتر|فه
الش-ـنغ - أني أعلم شيئًا واحدآ عن تلك اليــاة الجديدة التي تقول عنها وهو مأر اه اه فيأوكاك




ثالاثة والثلاثة واحدهاً. تفضل ؛

اللرسل - اني أخئى البحث في هذا الموضوع الم
 لمداية روح النّلير ليه هذ الإلق المظا الثيخ - قرأت الشطر الا كبر من الانيكيل "
اللرسل - أني أرجوكك أنتداوم على قر اءة الانيبيل

الشيخ - الروح القـدس هو المالكُ جبريل . ألا
تؤمن بهذا \&

اللرسل - لا يا شيخ عبد الهّ اننا نفترق عند هذه


من الزمن ولا تقاطني
الشيخ - تفضل !
 اللواد الم s:اصمر كتالفة
 غير الاملية
اللرسل - هذا ما يبّوي هحتي م فانك اذا اذا حالت
 الككور والاول يكرق جــــد الانسان كالنار






 على المـيح صكاكته في الذات الالمية الشيخ - ماذا عهي يا سيلمي ان السلهيز لا يمبدوز الهة الواحد الحي

 في هذالرأي ؛


عرنا أن نثرك كِ الشا أحداT



الرسل -- ان كل الاشياء الو اتهة فيد دارُّ اختبارنا
 ثالوث بركب من جسه ونغس وروح . وانا
 استششره ولانه وارد في كتاب الله ه فنل اذا


 ولو لم


 كيرة مالالنههمها وثانيآن الثالوالوث قد يكون
 اخرى ـ انت تقول ان ابنك قد اند احرز ثهادة
 "ن ع:هربن أو كسجين وهيـدر وجين وان ملح الطام مركب من مادتين بهـكـتين ها


فهذه مـنوعة بن بالح الطسام

الشيخ - غريب كل هذا و ولـكن هل أنت و أثق
: ما تانول

 فيه السيال الاكهربألي. فاذا انسيى هذا الالسيال




عن أنو'ر الشُمع والبترول ؟ الاليخ -
الارسـل - هــذا النور مغظهر مغظور لـانس انسـميه
 أهدانا اليا أحد الاصدقاء وداخلا هل هذا الجماز أسلاك هملتفة من الاسفل و وتدانخلة فيه وها أنا أرفق هذه ( اللمبه ) وأسلط السيال الالهر بالئي على الجازاز .أمسكه في يدكُ من فضالث ريما

الشيخغ - أشهر بحرارةا كيف هذا ها غريب ؛ المرسل - هـذا سر من الاسرار التي تقبلها دون
 هل السوغ لك السـ تسمي هـذه الحرار:


الشَيْخ - وهل من اسم غير هذا
اللرسل - كأنك تسمى النور والحرا,
ولا كِيْ بينهـا ؛

 والنور كذلك.وانك لمُتخطى" فيهذهالالتسمبة.









 الشيخ - الني هتى ولو سلهت لاك حسب قورلك




 اليه ؟ عهاذ اللها
 يا شيخ عبد الله
 لالرسل - انتظا قليال ر ريما أشرح لك هـالالآ آخر
 نهن هنا فيمدينة كيرة باأنوار كروبائية تنار .


صتحائف للاحراث
اللـ
صحانُف هنا الشهر كتبها الحد موظفي وزارة الز راعة المصرية للاولاد والبنات شاعراً إن أحداثوطنه يعنترون
 النه الغالق في الطبيعة -





رواية عجيبة
كر هلم بــا نیز الـة
 , *
 الالتيم~م巷

يان لان





 الذا

 الني أود ان تعرفه ها هو في هلئهـ . أود ان تهرف ان الله قوة (گا تؤ وعافظ اللكون الو اسع اللدي نجاكه • وأريدك
 وأود أيضاً ان تههم ان الله نور لا ظلمة فيـه

 الن
 وها انا ادعوك لك لزيمان باللا الؤو احـد الذي أعلن ذاته كالهالقوة والنو الثلاثة الآلب والا بن والروح القدس


 ستقر أ الانجيل
 بالا نصر اف ! (فود 5 وانعرفف)

هيث تجد غذاء طيباً من الاحيق الهذب. على ان



 الارض فتتلف م "تنطهِ إيه الدقيت الني يفطي




لالكّ تلما زونه
وغد ما تنفضي بضهة الام ميفقس هذا الليض




 (\%) كل مرة تنير المددة جاليا



,لككن ربـا تسألوز بتى تهير هذه الدردة


كذلك تمجبنا مشاهــدة النجل يمهل بجد ونشاط ري:نقلاً هن نبات الى نبات ومن زهرة الى

 ثانة بلا توان ولا كـل الما الجِ والتخر ين . "











 .



اعلالت هام ！

林 السأ المرسوهة告
 －今心
路
 هن أله
 ＂ ．

有 شُروط ！لبسابةة
（1）有 （ بالف：
 ． ． （ع）


 C

 ．





 وتخرج كلة الم تاتوى اجنجتها سيرتا
＊＊＊


 الخي وجلب｜ تّغ
 （إر اهـم إبشار•） اللى فراشة．
"
ستعلن النيجيجة باسماء الفازُّن في مذه المسابقة كى صفهعات الشرت والغربس في عذد يو نيه القادم

صهعائف الاعـدباث بادارة بجلة الثـرت والفرب بشارع الفلكي كرة هم به بمر يج إ


 وأُخذت بيانا" بأماء النّن كانوا يتماطور أحن أنواع



 سـة اللفـانتّ






من الذين رغبواعهـا بتاتً.



 وأخضن له قوات اللجبية واستيتخدم مو ارد الارض

 سـبرواتجارب عديدة نوصـلِ لاطالة العهر ولو



 الارض.











 واخذاه وذهبا فرهين
وبهد هذا إبليلسمهما من احد المرسالينتلاوة


 فلما سمعا تلأ الآيات تصجيا غانيةالمجب وقالا هذا
 وججرا عبادة الاصنام وقبلا التعلم اللسيتي وصارا (النيّرة)

اليوبيل الفضي
لجمية الشبان الميحهين بكية أسيوط
فـكرت لجنة ادارة جممية الشبان الميديحين بكلية أسيوط في الامة احتغال يوبيل نفي لمرور
 اللمبنات (لاحتفال وذلك في حينه ... فنتسس

و \&أثهر فزاد عر الا يريرين عن الاواين •اس:وات تاترِبَآ.


 يكت عن اللـكر ات والتدخينيهـر ا اكثر من ذالك الني يمكف الما ولو كاز ممتدلاً . كهل بهد هذا ينكر المكارورن الـت الالادات
الحسنة التي يتيشتجا المر لاطالل جيالته وسلالمتا من الملل والادوراء ورب قائل يعول انالاعتدال فيكيمها لاضمر"









## الصنم في ملغشقر

لا'يكسبالبيت كمالَ في جزيزة هدغثقر الا ازا
كان مبه هن
وحدث ان عروسين قعـدا ال ينشيثا بيتاً
زأوصيا النجار ان يعمل لماضنها يليق بيهـهما نتأخر



 ثابت اث:ـاسيوس ثَّ

بقلم مدام ابرهيم جر جس
 من ؤوء، ويكدر بالامهات والمانيألات ان تسارع في


 لخدية مُوع الانة


 تستحةه هن الرواج والالقبال

اعتخار
توالث علينا الرسائل الدينية والادية بـ، حضر ات الالكتاب والادباء ولم يسم:ا إدر اجها كا كا

 تباكاً في الاعداد اللقادمة ان شاء اللّهم







## الطففل والصصلاء




 وحق "عى الاباء والا بات الز يعتيوا بتربية
 في بقتبل المياة:



 بهـد الاختبارات الايألية أنالمل أمبات شسيجيات من فضنيات سيدات الشرق وقد أودوغهـا در الا يتيمة من غو الي الـضّح والارشاد للاباء والاهبات والانايلاتلتربية أطفالمجفيالحضانالالتةوى والفنيلة وار ضاعهمالاخلاقالالسيجية الـكالمة بع ألبان الثندي" وأولى هـذه المالات ه س سوسنة الـهيرة
a pause, to Isaiah-) And now, bid me recall the seal! Bid me deliver Pâdi back !

ISAIAH -Thou canst not. Thou hast chosen thy path and thou must walk it to its evil end. Thou shalt walk it alone. Behold, thou shalt not see my face again until the day of Shear-Jashub, when "the remnant shall turn" to our God. Behold, my God beholdeth thee from afar : but, He beholdeth thee.

HEZEKIAH -Oh my father! "Immanuel !"--God with us, with me!
ISAIAH-(with deep sadness and tenderness) Not yet. In the day of the Lord !... And now tread the winepress alone. Be a man, be courageous. Fulfil all the duties of thine office. Farewell!

HEZEKIAH - (with a lamentable voice) Be not far from me, my father. Pray for me to the Lord, O my father.

ISAIAH-God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for thee. In that day thou shalt call for me, and I will come unto thee: the day of the turning unto God. Then shall God also return to Israel. Till then, play the man. Farewell. (He gazes at the stricken king, silently blesses him, and is gone).
HEZEKIAH-God of Israel, my God! Art thou far or near? Is it not both far and near ? even as my soul is one burning wound, and yet findeth in that wound its peace. (He springs resolutely to . his feet).

Let the will of the Lord be done, in its length and in its breadth, in its height and its depth! (He claps his hands) Ho there! (Enter a courtier) Send hither instantly my Master of munitions, and my Prefect of the fortifications !
(The curtain falls).
ف
ساهب !

$$
\text { (يهوفت بيلـه (اليَّ يا هذا ! })
$$ (:ـبدل الـتار) (

$$
\begin{aligned}
& \text { شا } \\
& \text { يتّالم عليك من بعيد • عيناه عليك! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرب لاجلي يأبت ! }
\end{aligned}
$$

hath dose his perfect work upon Judah and upon Jerusalem by means of the overflowing scourge of the king of Assyria, THEN shall a remnant turn unto the mighty God, and then shall that remnant be saved. Then-but only then. For first shall the Lord God of hosts make a consumption, decreed and determined, in the midst of this land. Hear therefore the consumption that is decreed: Your country shall be desolate, your cities burned with fire, your land, strangers shall devour it in your presence; and the daughter of Zion shall be left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, a besieged city. And THEN shall be broken the yoke of thy burden, the staff of thy shoulder, the rod of thy oppressor, as in the day of Midian. For when he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem, then shall the Lord stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. Then-but only then!
Hezekiah- (who has been bowing lower and lower) And I? Shall these sheep be scourged, and I, the false shepherd, escape?
ISAIAH-Nay; thou too. Behold the days are at hand, when all that is in thy house and that which thy fathers have laid up in store until this day, shall be carried away: nothing shall be left, saith the Lord. And of thy sons and daughters that thou hast begotten shall they take away. And they shall make thy sons eunuchs and thy daughters concubines in the palace of the king of Assyria at Babylon. (Hezekiah groans.) So shall the iron enter into thy soul. And so shalt thou, with the remnant of Israel, be saved.
HEZEKIAH- (raising his head and gazing with note steadfastness at Isaiah) Good is the word of the Lord. (After a pause - ) For there shall be peace with truth, at the latter end, in my days. (He pauses again-) The Lord gave and the Lord shall take away. Blessed be the name of the Lord. (After

$$
\begin{aligned}
& \text { النذي في يد ملك أشور • ترجه بقيـة المى الهُ القدلـير }
\end{aligned}
$$

السيد رب الجمود قضى بغناووقضاء في كل الارض .



هن خربرامه ؟

 يقول الرب • والما بوك وبناتك الذين تلدم فيؤخذون ايضأ • يكونون أولادك خصـــانًا و بناتك سراري ني
 بالسوط في نمسكك • وهكذا كخلص مع المقية ال! هن السر 'يل

$$
\begin{aligned}
& \text { (يقن هنيم) اذي يكرن سلام وحق في اللنُهى في أيكي } \\
& \text { (يقن ثانّية) الرب أعطى والرب آلخذ . فليكن الم } \\
& \text { الرب مباركاُ (يقن) والآن (لاشيما) مريّ لاسترد } \\
& \text { الما"م ورني لاطلق بادي }
\end{aligned}
$$

SHEBNA-(from the door, roughly) Let my lord the Secretary come instantly. Behold the royal seal. In the King's name!
(Eliakim solemnly shakes his head and raises his hand in despairing protest. All go out with various expressions of emotion. Hezekiah is left alone on his throne, with vision delightsomely entranced).
(Enter Isaiah. He is a man of 60. But though his hair and beard are white as the driven snow, his countenance is unwrinkled. It glows with strength, and his eyes burn with light. He is dressed like a Hebrew noble, but without ostentation).

ISAIAH-(in a tone of chilling reproach) What said these men? and from whence came they unto thee?

HEZEKIAH- (looking up with a start) They are come from......

ISAIAH - "From a far country, even Babylon" ? Or perchance from a near country, even Philistia!

Hezekiah- (clutching his heart) Ob, thy words reopen the old wound, with the echo of thine old rebuke. My bowels ! my bowels! My father, canst thou mean, can it be, that I have played the fool a second time? that I have not "walked softly all my days because of the bitterness of my soul"; that I am turning the wheel a second time in the same accursed circle ? Oh deliver me from my pain! Let me hear the word of the Lord, even if it be worser than the worst I fear.

IsAIAH -Thou hast done foolishly. The word of the Lord bath full often come to thee by my mouth, by the mouth of Micah the Moreshite, and by the mouths of his serwants the prophets, rising early and speaking unto thee : that after that the Lord

شبنة - (بنشونة عند الباب)ليأت سبدي الـكرتير هالاً


 فيتركُ وحيدا ثلى عرشه وعلى محياه مسشة هن المبور - (ح) (يدنل الشعياءوهو رجل في الستين بن هره •ومع'نبياض



 ونغخة (


قريبة +من فلسـيهن ! !





 خلمهني ثن آلام زعسي وأمسمنيكمة الزب المي ولو الم

 كالهة غير هنغوصة على لساني ولسانـن ميتخا لمورشتي

السيدكى يعله بججل صهوبن وباورشيم بالسوط الجارف

Ekronite-An oracle indeed! What can Dagon show to this? Behold in us Philistia worships Jehovah in His holy city. (They prostrate. Then, rising-). Let me swiftly end my word, great king. When we sought where most fitly and most safely to sequester this slave, Pâdi, then was there but one voice :-"In the city of the Lord of hosts ; in Zion whereof glorious things are spoken ; with Hezekiah, the Anointed of the Lord. Let him head the league "of Rehab and of Babylon, of Philistia, of Tyre and of Ethiopia". He only is worthy. I have spoken!
Hezekiah- (starting up) Not thou, but Jehovah of Israel. This thing is of the Lord. Now shall Zion be free of the heathen's yoke, and the day of the Lord and His Anointed come indeed. (To Shebna-) Lodge these lords right nobly. Let Pâdi be bound in the tower of Millo. I, Hezekiah, assume his custody. Let the treaty with Philistia be made incontinent. Lo here is my seal: take it, and make the treaty fast. After they have eaten bread, bring them into the house of my precious things, and I will show them that they have not spoken vain words ; I will show them the silver and the gold, and all the house of my armour and my munitions, and all that is found in my treasures: there shall be nothing in my house nor in all my dominions that I will not show. Between confederates shall ought be concealed ?
ERRONITE-(joyfully) 'Ti the voice of royal goodness and bounty! (They make obeisance.)
SHEBNA - My most dear liege. Ah that these eyes have now beheld my king in his beauty! (He kisses Hezekiah's hand, then rapidly escorts the Ekronites away).
Eliakim-(very troubled) But, my lord the King ! (Hezekiah is in a trance of radiant delight. Eliakim pauses) Dear my lord!..
ur

قدسه في أشخاصنا (ينبطمجون على الارض ) والآن




 ليرأس رب البنود عمبة هصر وبابل وفلسـطـين وصور




 و! بنغسي أنولى خمارته م




 بيتي وكل ملكي. وليس بین المتحالثنين تسترولاتكيم الهةروني - هنه منة عظهى بن جالالثك يا هولاي(يظهرون علانم المأة شنبة - فليكن أه مولاي المندي . وها ان عي:اي الآن

(


Shebna-lwith religious earnestness) And, good my liege, hath not the Lord - blessed be His name !-performed that work ? Lo the multitudes of the sacrifices, - the burnt offerings of rams, and fat of fed beasts ;the diligent keeping of the new moons and Sabbaths;--the assemblies, -the solemn meetings, -the incense which ascendeth in clouds to the nostrils of Jehovah of Hosts! Are these blessed days as the evil days of Ahaz thy father? Remember thy own work; didst thou not remove the high-places.
Eleazar (a Chief-Priest)-True, O King! These days are the days of gold!

Hezekiah -Oh, peace, friends! Eliakim is right : the holy prophet meant that the Lordmust first chastise His people before...

Shebna-Chastise! And have not these twenty years been one chastisement! The yearly indignity of the tribute; the yearly disdain of the heathen, when they blaspheme the name of our God; the yoke on the neck of the Daughter of Zion...... ( $A$ loud voice is suddenly heard without)

PROPHET- (from without) Woe unto the ungodly nation, woe! (He enters: he is clad as Shebna described. A yoke is about his neck. With roiling eyes-) Thus saith the Lord: "Even thus is the yoke of the terrible one about the neck of the daughter of Zion : and even thus shall it now be broken". (He violently breaks the yoke and casts it to the ground.)......Oh, where am I ? (He looks round, amazed: he staggers).

Hezekiah- (to Joah) Let him be attended.
PROPHET -Thy pardon, my liege-lord. I thought I was in court of my house : behold I know not what I say, nor what I do, nor anything in the world. (Exit, led by Joan).

كل عمـاه يا مولاي ؟ فوزذا جو ع النجأُح ومحرقات المجاش وسمان المواثي • هوذا امامكك حنظ. رؤوس الشهور واليم السبوت.هوذالجمو عالمحتشدت وللاجّاعات . عرش الرب إِله الجْود ! هل هذه الايام المباركة عّاثل
 الملك. آلم تُزل المرتعغات

شبّة - ـيؤدب ! أو ليِست هذه العئرونسنة المنعرمة أيم
 واحمالنا لاحتقار وتعيهر ذلا الوثني سنة بعد الاخرى. وسماعنا المجلدين على السم المان. والنير القاسي المي
حزّ عنت ابنة صبيون . . . .

الثمبي - من الـار ج (م

 يكسرثقل النير المعلت حول عنق ابنة صيهون .(يكسر النير بشده و يطرحه على الارض) (. .. . آه ! أبن

حزوّا - (ليوآح) عليك به لمونته !


في العالم (كُرج بقبادة يوآح)

$$
\begin{aligned}
& \text { حزقيا - حلهاك أمها اللميد : اليانيم على حت لاتِ النبي } \\
& \text { الـطاهر أراد يّقوله ان الرب سيؤدب شعبه أولا }
\end{aligned}
$$

## SHEBNA-So, even so !

EkRONITE-Thiyketh my lord that we are so brutish that our ears have not heard the song which thou didst make, in the name of thy God: "I will make mention of Egypt and Babylon as among them who

* know Me ; behold Philistia also, and Tyre, and Ethiopia! Yea of Zion it shall be said, when the Lord writeth up the nations that this people and that people was born there". Philistia born again in Zion ! Behold in us the first of this goodly family ! Shall not Philistia be reborn in Zion this day?

Hezekiah -I marvel at thy words. Speak on, friend. Read me thy riddle.

Shebna-(aside to Joan) What sayest thou? A master-stroke, hey? Shebna's own!

Ekronite-Hear then, great king. Ekron's noble sons have turned against the slave Pâdi, whom Sargon king of Assyria set up. Who is the king of Assyria? Woe to him! Hail, freedom! Let us be free! For in our ears hath thundered the word of the man of God, Isaiah the son of Amos, who said, by inspiration of thy God :
"I WILL PUNISH THE FRUIT OF THE STOUT heart of the king of Assyria, AND THE GLORY OF HIS HIGH LoOKS : and the high ones of stature shall BE HEW DOWN, AND THE HAUGHTY SHALL bE HUMBLED."

SHEBNA-Bravely, bravely !
Eliakim-Oh good my Liege, bethink thee how that word was prefaced: "IT SHALL COME TO PASS THAT when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I Will Punish the fruit of the king of Assyria's stout HEART...


 هأذك معصر وبابل عارفتيّ • هوخا فلسطين وصور
 ولد فها ه : gl فلسطين وللت

في حبيون مرة ثانية هذا الالوم؟


هنا بصر|حة !

|لمعالمبالفه ! هذا هو تدبيري !


 ! ! 1 , , ل




شبنة -ـ (لنغس) لافضّ فولك ي ابن الـكرام !


بلك أشور .....

Hezeriah-What's the matter ? Lo, thou pantest still: recover thy breath.

MESSENGER-(with forced scantness of breath) I came in hottest haste. It is to tell thy Majesty than an embassy from Akron hath appeared suddenly at the Western Gate demanding instant admittance to thy royal presence.
Hezekiah-For what purpose? But let us not keep them waiting. Thou son of Asaph, see that they be honourably met and escorted. Knowest thou why they come (to Messenger, who is about to speak, when Joab frowns at him, and exit)?
Messenger-My liege, I wot-I think-per-chance,-I know not. (He edges uncomfortably towards the entrance.) Lo now: they must be at hand! Even so! They come, and Joab with them: and, oh fortunate chance, the Mayor of the Household honourably escorteth them. It is doubtless not meet for me to be present. I crave my liege's permission.
Hezekiah -Thou mayest go. See, here is thy guerdon: and double into thy bosom if

- the errand shall issue well.

MESSENGER -I thank your majesty. (Exit. Enter from the other side Shebna, Joan, and the Ekronite deputation. With a deep obeisance they range themselves before Hezekiah, who courteously welcomes them.)
HEZEKIAh-You are very welcome. It would seem that you have some high matter to propound? Pray you, say on.

Is Ekronite Noble-From Goliath king of Akron, to Hezekiah, king of kings...

Hezekiah-Goliath ? Is king Pâdi gathered to his fathers, then?
Ekronite-Hear us most noble Hezekiah, and let the glorious Daughter of Zion listen in the listening of her Anointed one 1 (Aside to Shebna-) Was that the phrase?
 لـك اذا كانت رسالثك خيراً



هذا بكK ادب واحتشام)

حزقيا ملك الموكك . . . .
الإــت هذه مي المبارة الآصوردة ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { الرسول - (بانغاس متقطغة مختنقة) لقد جئت با مولالي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يطلبون المثولعبين ايدي ذاتكك الالكر يعة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يا.بن آساف عليك باستق.لا و! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرسول - يأولاي- أذا } \\
& \text { كو المدخل) والالان اظهم قد اوشهواعلى المُجي ! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من الاللأق ان ابقي هـها }
\end{aligned}
$$

the expedient! Hezekiah is noble, and godly, and brave: but he is vainglorious. Thou forgettest not Merodach-Baladan king of Babylon, and how lightly he bewitched Hezekiah with an honourable embassy. Ha, ha! the pious king burned his fingers with his father, the prophet Isaiah; that day! I know not whether it be his own glory or the glory of his darling, the daughter of Zion, he seeketh ever:-if he could indeed tell himself! But that's all one. For now, by the selfsame snare, may he be taken captive again this day. The sentence of our wise Solomon may have been true of his birds, but not of men, for verily, NOT "in vain is the net set twice," no nor fifty times, in their sight. Lo now, hold the king when he comes: I go to encounter-by merest chance and hap, ha, ha!-this Ekronite embassy at the Western Gate. Prepare then the mind of the king; or at least hold thy politic peace! Nay, bungle it not! Look to it! (Exit).

JOAH-Jehovah is the God of Israel, and His glory I would serve. But how? The world's a whirligig: who can discern in the whirl one thing surely fixed ? If our lord King Hezekiah himself discerneth not Jehovah's will, shall Joan be blamed if he entereth in at the gate that is wide, and walketh in the path that is broad?
(Enter Hezekiah, attended by Eliakim the son of Hilakiah, with the messenger. Hezekiah is a man nearing fifty. His presence is dignified and noble, his face strong, earnest, and thoughtful. The anxieties of perilous and anxious times have deeply furrowed his countenance and grizzled his hair and beard. Eliakim is also a grave personage; he is dressed in the style of the country, not of (Egypt.)

شدبدة) لا بهك المر فاني قد سشّدنه ا اصغ الي":





 الني ذلك الكلب ! ولست اعالج إن كان بسمى لجمد



 تصدق نقط على الطير وليس على الانسانـن لانه ليس بإطلآن نتصب الثبكة دائمًا الما اعئنهم مرتين بل تهسين مرة ـ والآنَّ ها هو اللـك قآم وسأذهبانانا كلاظة: رسل عترون عند البـا باب الغر بي - بهجرد الهدةة والانتاقن بالمطع ها ! ها ! - والما انت




 ارادة الةَ فيل يُماب بوآح اذاذ هو طرق الباب الوأسع وسـاك للمبيل الرحب!







MESSENGRR-(rapidly) I cannot refuse thee. Know, then, that I'go to announce to the king the sudden approach of ambassadors from the noble city of Ekron, our old Philistine foe, now our worthy friend. They have had their bellyful of Pâdi, the kinglet whom the king of Assyria set up in their midst. They are resolved to break with Assyria-surely Egypt also hath egged them on ?-and they seek the worthjest, noblest, bravest, and most powerful of the kings of these coasts, to the intent that they may lodge Pâdi with him, in durance vile or in honourable custody as may seem good in his eyes. They are at the gates: behold I have told thee: I must away : I cannot tarry.

Shebna-(who has been exchanging with Joan glances of rising excitement) Now listen, O Micaiah, thou son of Boaz !; thy lucky star is in the ascendant. One small thing I beg, nay command; one, and no more. But ere I make mention thereof...... dost thou not covet Imlah's post among the Recorders, and eke one leetle, leetle field that is in the valley of Rephaim? Behold they are thine !-if thou wilt but refrain from entering in unto the king a space while thou mightest with moderate celerity count five hundred. What afraid? Tush, man! Thy headress is disordered-thy sandalstrap hath snapt-thou art fat and scant of breath-one of a score of such trifles will serve for excuse, - think thee of one while thou contest the five hundread! In the ante-chamber there! -by thy leave! (pushing him out)-trust Shebna! -the little field!-poor Imlah!-his post knoweth him no more! (He pushes the confounded messenger out, and returns in great excitement to Joab.) Heed him not, I have him skewered. Listen: the Lord hath delivered them into our hands I Lo,
 فاني ذاهب لابلغ جلالة اللـلك بتدوم رسل مدينة عقرون الفلسطينية الشير:يغـة عدوتنـا اللدودة تديماً



 وم الآن يتعسسون المارق قاللانورل الي أشمرف ملوك





ان ابطيء
شبنة - (وكن يتبادل اللهاظط بح يوآَ بغر ابة متزايدة)


 تطهع في وظيغة ابن يلة بين المسجلين وني ذلا ولا المقيل الصيري فيوادي الزنائين ؟ ... اني اعطبكــا اذا اهمتنعت فقط عن الدخول عند اللـك بوهة وجيزة


 وغير هذه هن عشّرات المعاذير البسيطة التيتعتذر بها.






Nubian, behind Egypt,-there had come to us the chance of a thousand years: -to break the hated yoke of Assyria and be free! And then!, I must be baulked by this foolish king of ours: and Joan the Recorder must prate to me of a moonstruck prophet, this Isaiah! Ye gods! -thy pardon as before! -thou God of Israel! is it rot monstrous?

JOAH-Thou art right, though rot all thou sagest liketh me. The matter then is to cause our king to break with Assyria...

SHebna-Thou hast hit it. For, this done, leave the rest to me! Having swallowed the dromedary of Nineveh he will no longer be able to strain at the gnat of Egypt. And, by the life of Isaiah himself, why should he not break with Nineveh? I have heard his prophetic Reverence himself speaking against the Assyrian words that were of the most intolerable.

JOAH-'Tis true: 'is most true: and this would weigh heavily with the king. Yet...

Shebna-Spare me yens and buts. And see that we watch warily for an expedient that shall turn the matter in to the current of our desires.
(Enter a messenger: he passes rapidly across the scene).
MESSENGER -Salutations to the most noble Counsellors: and their pardon! I must away...

SHEBNA - Whither away, friend, whither away so fast ?
MESSENGER- (pausing) Matters of state, and hotly pressing.

SHEBNA-(frowning) Matters of state and hotly pressing : and the king's Vizier may not hear. Bethink thyself !
 عرش اشور والتي عصت فهما بابل ني المجوب واعد

 توهاهقه النولي الحبار ! ولىن هذا الملك الغني واقن


 اسرائيل ! أليس هذا أه, آفظيًاً


 علي" ؛ لانه بعد ان يبتلع جهـل نينوى لا يتوقنـ في

 كثيراً من كاتات نلا إلاشوري التي لا تطاتّ. يوآ - هنا حت . عين الـت . وبرهان كهذا يروت في عيني اللـك بلا شكك . ولكن ....

وصة نكرول" فهيا الامه طبًا لم المبنا
(يدخل رسول ـي ـيعر المثهد سراعًاً)
 فاني ذاهب على عجل ...
شبنة - الى أين ياصأ ؟ الى اين وءلام هذه المـجلة ؟ اللاسول-(شبية - -


SHEBNA-(contemptuously) Isaiah! prophet! What's a prophet? This day I will show unto thee a prophet-with hairy robe, matted locks, rolling eyes, and all other prophetic accoutrements and accompaniments to boot, -who will say unto us in the name of Jehovah, "Go down to Egypt and prosper! for then the Lord shall deliver Assyria into thy hand".

JOAH-(moodily) 'Tis true, these prophets dave us with their cross-wise speeches. But (looking drily at Shebna) this young prophet thou speakest of - doth he not eat from the table of Sheba who is over the king's household?

SHebna-(unabashed) What of it? By the gods-I crave thy pardon, the speech of our provincials runneth away with the tongue-by J hovah, the God of Israel, a man must live!

Joar-Aye, and Sheba is a man! What way went those secret messengers of the King of Egypt to the house of Shebna last moon? I knew them, even if our lord king Hezekiah did not! Was it not to win Shebna who is over the king's household to the Egyptian alliance and league?

Shebna-(amused) Tush, man, be as open as thou art wise! Thou meanest, "with the customary fees and compliments in their hands!" Of which most lawful fees, now and to come, shall our dear Joab son of Asaph have his due share. But what of it! Or ever those secret messengers came, I had considered that with this new king Sennacherib on Assyria's throne, with Babylon rebelling on the south, with Elam stringing the bow and Kor uncovering the quiver, with Egypt frothing like a boiling pot, aye and with king Tirhaka, the mighty
 باقوالم المهارضة ـ والكن (ينغر الى شثبنة برهقة عبن)
 شبنة المتصرف في بيت الملأ ع

 لساني - وحق الهّ اله المرئيل على الانسان ان ان
يرئش.
يوآح - نم . وشيبة انسان ! وأين ذهب اولئلك الزسل
المنتكربن النـن أوونده هلاك دعر اللى شبنة اللالة
الماضية ؟ ازا قد عرفته-م ولو ان مولازا الملك حزمِّا
على بيت الملك الى جانب المُلeة المعبر ية؟
الهادبة والمدا!! ! تلـك الـسوم الساثغة التيِ قاسهني
ويقنسهني فهـا الصـديق المز يزيوآح بن آَساف ؛
ولـك هل في هذا بن غضاضة ؟ تّبل ان بغد البيَّ
اولثّك الزسل تأملت الامح مليًاً وتلت في نغسي انه
قد دنت الساعة لنخخلع عنا نير أثورو القاسي ونتخرر

$$
\begin{aligned}
& \text { اليوم ;بياً - في رداء *ن الشعر له خعبالات متلبدة }
\end{aligned}
$$

# Orient and Occident 

Vol. XVII.

## PROLOGUE.

(A reception court in the palace of Hezekiah at Jerusalem in the year 705 B.C. Shebna, the Vizier, seated with Joab the son of Asaph, the Recorder. Stiebna is a florid man with able energetic face, but shifty eyes: he speaks with a slightly foreign accent and is somewhat overdressed. Both men are dressed in the then-modish Egyptian style.)

SHEBNA-(with impatient disgust) A child might read our riddle : yet the king cannot! Is not Egypt its clue? To go down to Egypt for help; to stay on her horses and trust in her chariots, for they are many, and in her horsemen, for they are very strong. Is this not clear as the noontide?

JOAH-Truly thus and thus alone may we hope to stay the multitude of the chariots of these terrible ones, these Assyrians. What then ails the king that he seeks not allance and league with Egypt?

SHEBNA-My good, worthy friend, how should he do this thing, when he hath not reached so far as to break with the king of Assyria!

JOAH-Most true. He cites Isaiah the son of Amos the prophet, "In quietness and confidence shall be your strength."

(قاءة استقبال في قصر اللـك هزقيا باورشلم . شببنة



 ذلك الهصر )

 الاكبرى ؟من رأينا ان نلجأ الى مصر الثمعونة ونستند

 ابان اكتالد
 .


$$
\text { . } \quad \text { corer }
$$



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


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


 كجة دنْبَهُ 'ربتّه
 "تصدر مرةكل شهر

باب الدين والادب

عـدن واتان بلعام بن بالات والموت الني ابتلع يونان الني
هذه روايات ثالث عن حيو انات ثلالثة دو"نت في أسفار المهد القديم فهل مي حرفية أم جاءت

 ومبناها : اوكاكت اللية أحيل جيع حيو انات البرية التي
 (i:اتك ب) تأكها من كل شَجر الجنهة
 بك حتى

 (IV:1 (يونال)

معججزات الككتاب المقلس
(

 وهذا قد أُعلن في الجديد وفقدان الا عان في احدهر| يؤدي بطابيمة الحال اللى ضياع الايكان في الآَ ويسو وينا جـدآ ان تسترض معجززات المهد العديم سبيل الايمان النقي الـكامل في هذا العصر وهيالتيتقودنا الىمعجز اتات المهد الجبديد وتّستقربنا في حضن اللسيحية ـ و وتى خامر نا شاك في مـهجرزات

 ثاث روايات قّيكة ارناب بهض المفكرين في


## الشرت والغرب

 مـجزات الكتاب المقدالطبيهة من بانب الذات الالمية وتداخل بواسطهة عوامل غير بنظورةه وبت قبِلنا هذا الوصغ لم الميق


 البشري لاهلاكلالانسان .
اتخ رواية الـقوط منطورية على كثير من

 ورغبة في الظهار هذا الحق رويت رواية المسةوط

 لدليل على ان هذه الوا إية الثار يخية القديعة هدعية
 التكوين جُرد السطور ةخ المر افية فلماذا زى آثار عبادة


 هظهرها الشاذ عن الطبيية وحسبنا الاتان خيوانظا






 اللثلات في المهدين القديم والجميد كأنها منسورجة نسجاً في سلسلة الووايات الدور"نة في كل الاسفار . و انصوص هـذه الروايات بوجودة في كل النسخ
 الايدي في الكنائس اللسيحية والمالمع اليهودية في كل الهصور والاحقاب .
وقد أشار بولس الرسول الما رو رواية المية في

 اذهان وقيل عن الثيطان في سفر الرؤيا ه تالك المية
 الخمية لبسحق رأس المية هو وإله السلام سيسهـق الثيطان تحت أرجلـيك سريطآه .
وقد أشار الرسول بطرس في رسالته الثانية

 البشيرون اللى رواية يونان كال لقيامة المسيح بن الالاوات.
فرواية اغوراء اللية وتاريخ بلمام ونواته وبيثة يونان الى نينوى ليست وقاني سخيفة هزلية ونية ولو

 وصض أحدم المججزة بقوله ه هي تهد على ناموس

كية امكر حيو اناتالارض واكثر هادها إئو اوسمبا





 .
 المتطاع الن يسابق القرد دنيتسانفّهو والحوت في
 ,المصارع ني هراءهاه



 الانسان ضد اللمية اللموية الفاتة . وني رواية بلمام لا تِّثل المابنا فتط انسان
 الله عل الانسان الاني يتقسى على الميو انات المهجاء






التي كانت تري اليها لا كسبب مستتحيلا ان ينعق هار اعجم بلسان انسان .
 من حيث حجم الحوتوس سمه فـكيه لان كالب البحر في البحر الابيض المترسط يزدرد فرائسهه مــن الانساذو واليو ان بلا صموبة. وان استشهاد اللـيميح

 سخافة وبطل • بل كِ يلـ يلي بجا المسيح مثالآل على

 الجيل ويدينونه لانهم تابوا بكاداة يونا يونان وهوذا أعظم من ونانل هناهاه وتكون الوا اية عن مادثة خيالية ليس الآ ?:







اللسيع "من الاموات ء





قلما يدانيه فيها غيرة هن رجالات هذا المصر وهو
 الاور بيـة والاريكية ويشتنل منذ عشرين سنة
 شرف فن الجر احة في اثي عشر بكماًّ من الجالمع العلية|لثهيرة فيانزكاتراو اوسكتلندا وارارندا وايطاليا واللـانيا والمسا وفرنسا والولايات الالتحدة ورله . الثقات في دائة علهده . وهاكُ ماسطره يراع ذلك الاستاذ البإع
 الامر يكية: هفي خلال الششرين سنة الفأتهة قد "كاصت من الثكوك و الريب التي مطات حولي وكادت تخنق نتسي وء:دي الآن يقين ثابت وايان هكين هو المق بيمنه لا غبار عليه ولا شية فيه .
 يتناقشون في هسـائل عويصة واكتنفتني ايضا

صصاب علية في كثير من الاحوال . سمتت تمكات كبار النقادة على سفر التكوين فزعزءت هجانم الايكان التقليدي الني ريّ لاني لم اكن قادرآ على تفنيد بزاعهمهـبم, وتكذيب أُوالمر لمهلي اللفة المبرانيـة وعلم الآثار القدعهة
 والرجا. واليأس وكنت أرى في الكثاب المدس

وهو كتاب البة وكامهه- بن أهـال هذه الخورارق والمعجزات . وانه ليـدهشثنانكيف إستنكر صوت الاعجم اورئك الذين يدّعون تلقيّي الرسائل بن طالم الارواح ويخاطبة اللوتى في ديار الابدية 11 ثم ان دفن يونان في جوف الحوت وقيامته اقل غر ابة عن دفن المسيح وقيامته من القبر ولان


 قد لا يتوقف العانانا بعهجزات ات الهـهد الجديد ملى ايكانــا بمجزاتات الههد القديم ولكنن كيف
 مثك في حرفية المل(هة التي اوردها اثباتَّا لقيامته ؟

 نشك في الص الحرفي للـكتاب الموحى به من الله:
 لات الاب يتـكم • ربيت بنين ونشأهم . اما ما ما
 الما انسرائيل فلا يهرف. شعبي لايفهم، المسيحيت والعلوp الحلريثت
(شهادة غلمكير)
الدكتور هو ارد كلي من كار الهلماء الامر يكن و ون نطس اطبالهُم له مكانة في عالم الملوم والطب
 (الثيطان) رئيسك كن بالث الارض ولكنه سيطرح في المنته في جارة بميدة القر ار ويكيفي البشر بؤونة






 عن كل تصور اتي الطبيمية وقد آمنت به لانه أظهر


 والآرباء الم عالم الابدية وها ها النا الآن انظر الى




 وو قفت وحدي الطم الصالم كهد
هذه شهادة الم كير ولا طاجة بـبا الى التعليق
 <

في ظلمة هالـكَ.






 أوطها للانسان وهو يكتالف في بـناه ومباه عن
 اللميح ابن الله بلا آب بـبري حبلبه بالرا ح القدس وولد من مريم الهذراه. واؤئن ان جهيع الناس بلا استثناء خطاة بحسب غر الزٔم الطبيمية وبميدن عن
 . بسفاك دهـ بلى الصليب عن آثام الالمالم أُمج



 لأي 'نسارن على تخليص نسهب باءماله العالـالمة
 .الايكان الداخلي
وائمن ان الشيطان علة سقوط الانســن

## النرت والغرب <br> , ولكن صدت من قالل ان هذا الانييل فيلزيةو الحدة

خير من أبلع ما كتبه افالاطون في ار بهين لنة . ويدي بولس الاسول هذا الانجيل الانيلي اللسيحه لا الكيل الفلــفة. ولا علم السياسة ـ ولا



 الناسه فاباب الشاع هانه لانبر قديم . خبر طيب

 التي اصلحت الجماعات والمالك وستصلحها وسوف

1
وليس هو خبراً من اخبار الافي. بل انهن لخير اخبار الااضر والستقبل أيضًا ! ولئن كانت بيض قوات الارض قد الم الواولت


 قوة الشيطانز التي للالكا بيد انه كساؤر بركات الها اللميا لا ييود خيره الا على هكل من بؤمنونه وليس هو خالامًاً شاملاً بل فرصة شــامنالة




(r)

Dلست أستمي بانجيل السيحع لانا توة الها

 هانبيل الاسيح، ونكنها "مع ذلك عارة كبوبة عند
 على اثنتي عثرة مرة. وقد وردت في اللكتاب شمس وسبيان بر:
 البشارُ رصبوا فاتكة كتهِم بالم يسوع المقدس

 (ا بدء انييل يــوع المسيت هي هـ البشارة الطيبـة العالحة عن البشير العا

 ه ها

 حتى بذل ابنه الوحيد لـي لا لا




وهتان ويظهر ايكانظا للميان ويجئ اللـيت ثانية.



 فاليتةدس بهده
(اليثيما عوينه،)

## الامراض المعلديت

 الالكتوز بمبطنى افندي نهي سرور استاذ الامراض المدية




 زاوية من زولايا بعر - وانا لنشكه على هذه المهة الثشاء في خدمة ابناه وطههه حضرات الساده
محاضر آتي اليوم في موضوع الامر ان الئدية وطرق انتشار ها وطر ق الوقاية هنها الامران العدية التي تصيب الانسان تنانـأ

 طريق الانف بم المواء المستنثق


حين وهنت يد دان:الل دبستر الشْهور أنمل

 غير مرة بؤكداً ان انبيل يسوع اللسيح هو حقية , ام: المية، المية)
 الانجيل ويقول الزسول بولس ان يسوع يألتي
 انييل ربا يسوع المسيخ سيمانوبن بهالـاك أبدي

 قال بولس هُ لا يستحي به وانه الستحى بُالتمف البيبي وبكل الامور الشائنة التي كانت ذائـدة في في


 عـدنا السيئات الاجمّاية التي لا تكهى . وليس


 طاهر آوالبوج يستقيا . والفضال متهدياً . وهذا عصر الانجيل ع عصر البشارة المالمالمة

 ذروة اليمد المظيم حين تصير. صلو اتنا اللم تسبيجّ

الاناءون مرض يصيب الفيران التي تسكن المازل في القرى والبلاد وهذه الفيران يعيش في فيرن فروتّا
 براغيثه ميك,روب الالماءون في بطونها حتى اذا مات الفأر وجهـد دهه هُرته البراغيث امالما الم فأُر آخر فتعذبه واما الى انسان في المنزل فيعدى بالطاءون
 ،الابسـه بواغيث فانها كذلك "تْص ميكروب الالعأون اثناء المتعامبا دا ده فاذا آذفت من المريض

 تنسير كيفية انتشار الطاءون في المائلات وفي القرى والمدن
اذاً كالبرض والقهل والبراغيث والفير 'ن


 بان يبيض ييضه الـكير في الياه الو الكدة كابلرك والالستعـات والسو اقي اللهجورة وفي المدن في في خزالات الميا. تحت المازل - نلهن كثرة تولد البموض يجب ردم كل البرك القر يبة من القرى والبلدان وفي المدن يجب كما أهكن توصيل دور

 بواسطة صب قاليل بن زيث الاستص:الح (الازاز)

لالجسم فاه، كنع الميكروبات وسأئر الواد السامهالتي قد يعسبا الأنسان من الدخول في الجـبم. هذا اذا



 وايضأ اذا جرح أو خدش البالد وتلوث الجرح

 وزيادة كلى ذلك فان الانسانَ بمرض اللعدوى من طريق الجالٍ والسطة حشـرات صفيرة يمرفهـا






 فثتديه فانظر كيف يكرض الانـانـ بعرض قتال من

لدثة قالة دنيئة
وكذلك البوض فانه يكهل تمى الملاريا وهي

هعلوم عند الالطباء
واما البرغوث فانه اخعطر من البورض اذ هو
ينقل ميكروب الطاعون الفناك ونّسير ذلك ان

وشر اب الانسانيجب
منم تمرضها للناباب لانه يثف على كلى
 ارجله فاذا وتف بهد ذلك على ططام أو شثراب فاب فانه

 إيضاً يكوي كيمرآ من اليَكروبات المرضية
 ع (₹) يجب غسل الخضر والغواك التي تؤكل بدون طبغ غسبلا جيدآ في تيار مام نظيف اذا كان في اللنّل ثيض بي بأحد الامران



 ’イ1...


 اذا (عطس) أو سمل يخرج من الانت والـلانق
 قريبامن اللاطس او الساعل اذالم الميترس
 بيكروبات الرض النيلينكو منهالساعل اوالالطاطس

في الخزا'ن فان الزيت يطفو على وجه الماء فيهبس
 الببوض على وجه الزيت

 لآخر كاف جـداً لمن تولد القهل في الجمبم ثما


 تاعة النوم وفر ش اللوم خصوصا وكثرة التنظيف
 عورما وقاعات الوم خصوصا اثم كثرة
 هذا مع النظافة المسدية و نظافة الللابس الفيران وكيف تّهم : - سد كل شل شق في الجدر ان او في السةون بقدر المستطاع - تربية
 لمساءدة من يطلب المساءهة لقتل فير ان مبزله فهي

 .
(ب) الالار اض التي تدخل ميكروبانها بح الاك كل والثرب بثل الحى الثيغوديه والدوسنطاريا

والكوليراو الدفتريا
لنع وصول المكروبات المرضية اللى طبام

المين للريضنة الى الهين السليمة بالطرق الآ تية الذباب : -- اذاوقف على الفراز عين همل
 سليم لقّهـا بيكر وب المرض
 بنسل الوجه في كل صباح بالـاءاء والصابون لان الناباب يقف على الةذر لا على النظيف.ضبيرا شاشاشا

 اذا استبهل طفل سليم اللين هنديل او او وطة اخيه او الهه او ابيه اللريض المين فالما فانه يمدي
 ليجفف بإ وجه به بعد النسل

 هذهالالاختلاط
 ايكون في عيها افراز فانهم بلا شبك خطر ملى


## $\overline{\text { ictall }}$

( نتلاً عن كتاب الآداب * لفبلـبرون ارسطر) الفضالثل الاديية عادات تتر س في الالغس بدوام اللر اس وطول الدر بة فالاتلبث ان تهير من بو موامب


[^1]
 انسان وكان بمرضأللعدوى فانه يأحذ المكروب في في انغه، او ص.
كيف نتق هذه الام الض : - - قاءة الريض


 عطس اذا كانت هانته تسمع بذلك وألا يا يبع. اللريض على الارض بل في وعاء فيه كهلول فنيك
 يكب ان تحانظ عليهـهـهـنه المادة الجمية في عربات التزام واللامي (التياتر ات) والةّوات وسارئر
 اذا أردت ان تيطس او تسمـل وألاّ تبصق الا في ريديلك رهة بكن حولك من بني الانسان
 حوله منه بان يتخذ الاختياطات لمن انتشار عدواه الم امهل وسائر من حوله
اراراض اليون : - في بهر منتشرة انتشارآ الما
 طفل بصري وهو ونبب كثرة المئى وضبيفي النظر في البلاد المعرية
تلهـب الجهون من هذا المرض و"تفرز إفر ازآ


ولايتغلنل الخرف في أندندة جيع الناس بابورامل واحدة ولكن الامور الئيفة بوجه كا ما مي التي لا يكسر الانسانـ على مواجمrها لـةغ تها على توته
 وتوتد الـهيمة وشدة اللراس وسط المالمارف التي

 مذاتة . والني يحتمل بالصبر ويخـاف لبواعث سقة
 ذالك الني ينسق مشاءرهه وأماله طبقاً لايحاء المقل
 الفنأئل الاديبة متى كاز الباعثلمـا سامياً ثريفا .



 لان السُجاءة دأُما تقترن بالرازانة والثبات والصبر
 عند هلول بلهة تستلزم شيئًا من الشباءة وه:الا كيص من الاثارة المأمر هام مام مادث في حياة الانر ادو وهو ان طلب الاوت هر باك من الغتر



 , ونشربت با نفسه وروهه .
 وليس بخافي انالخلمف يتسرب المالنا:نس ويتغلفل

 ابتوق الشره،
 شرير كالمار والنقر ولالرض واللوت ـ وبين عوامل

 ليس بالانسان الشريف. أما الفةر والمرضو الما وما أشبه ذلك من الموامل الثريرة فليس مر
 الازذائل ولايتوتن مصيرها عل ألى أنفسنا .



 كابداه الشجاعة في حرب بينطوري لعل مباديّثريفة
وبواعث حةة .

والارجل الثجاع لا ياب الرض ولا أخطار الـهر ولا خارف اليابسة بل يقابل الوت الثا الثريف

بقدم راسخة وجنان ثابت

اتيان أُمال تتطلب الاقدام والجسارة ـ والمنتم ايغنا اللذي يغرر به حب الاخذ بالثأر فيمالمى في جسارة


 ، هظاهر الشجاءة . ولكن من صغات الشات الشجاع ان


 من يتوقع الخطر عليه ان يكاذر ه ريخشاه ويستمد .
رابيا - يــدو لآخرين ان الجهل بوتوع


 الشجاءة تقاوم الخرف وجهل الخطر لايولد خرونا .
 ان الشجاعة من الفضائل الادبية المموزدة متى كان
 تنطاري طلى شي؛ من الآلآم الجسدية أو النفسبية؟

## $》 \leftrightarrows$

هذه مي الثنجاعة بهعهة شابلة ولكن همالُ اربة أنواع أخرى منها : اولاا - من اللزاعم الثابتة ان الاختبار ضرب

 وهذا الضرب من الشجاءة يـيدو في أحورال هدة أخصما في ساهات الحروب . لان المندي الئكك الني خبر فزعات القتال وباز أهورال النضال يبدي من النجباءة ورباطة الجأث وضروب الـكر" والغر ما لا يبديه الجنـدي الطديث الني و"تصطلك ركتاه عند الدخول في المعبة . ثانيأ - ـزع البعض ان اليضب والمياج بن مظاهر الشجاءة .لاسن الفضب يكـل المر على
 هوميروس التي ذهب اليها ني كاباباته و وعندي ان

 يــاهر الشــجاءة فالحيو انات يِيرهـا الضرب وتستغزها الآلام فتعدم على المجوم والمناع بدون ان تحسب حسابً لمذا الالدفاع وما يترتب عليه



## $|\varepsilon|$



في مدينة داود حزقيا - شسناً : لماذا يأتي ملاك أشور ويجـد مياهها غزيرة 9
(يدخل وزير الدفاع هنطربكا )
 السو ار هدينة داود لا تزال كثيرة و وتهوزني
 حزقيا - نشهد : احصِ بيوت أورشيلم واهـم البيوت (تحصين السور . وابن السور المههدم وارفع الابراج • وحصر• قلمتي في مدينة داود . ولکن عليك ان "بدأ بالميوت التي غارج الاسو ار .فلاذانتر كابروجال(استطالاع في ايدي الاشوريين : أنت يا ابن آشاف : احص لوزير الدفاع هـذه البيوت لانها في نطات ولايتك .
يوآَ - ايكن بيتي الاول يا جلالة اللاك . اهدمه
 الرببيدا ياابن آساف: (يخرج وزير الدناع ويوآح) وانت يا وزبر الذخارُ ! قدم لي تقرورك

رواية
بـن مصر وانشور
 (المشهد الاول)
( (ك) في المشهد السابق ـ ولكن الجلس في هذا المقام
 غدوّ ورواح يقدمون التقارير والرسائل ويتّلقون الاوامح والتعلمات .
الما الملك حززيا بفالس على العرش والياقيم عن يمينه


$$
\begin{aligned}
& \text { حزقيا -أين ابن آسان } \\
& \text { يوآح - ها أنذا يا مولاي الملك ؛ }
\end{aligned}
$$

 الاسوار $:$ الم تططَّ هياه الميون التي غارج المدينة
يوآَ - قد تجمع شعـ كثير طا .ولاي وطهّوا جميع الينابيع والنر الجاري في وسط الارضـ.
 بامه جالالتك الى بر كه سلو ام عند جنينة الملك




 ولكن لاز نغوسهم خفيفة أسنداتهم هـذ.



(بالنهاب


 صاحي أهاًا ـ يالششاء ؛ (الئس الركان المرب الداهب عن4) كليك بتنيير هذا الالشعار 1 رئيس الاركان - أغير شـعار (عانوئيل) ! وما هو شهارك الجديديا جالالة المك !
 حأرا" الحت ياليايايم ولو كا الحت يكرق بنار
 كافووان ولكنه يصمر ويطهر . المت

الياقيم- صبرآيا هولاي الايزيز ! صبراً ! احتمل !



 أسلحية اللاك في مستودعات ذلاور الحرب
 .





 وبح ذالك قد طيبنا قلوب الشْهب يا اولاي حسب أم جلالنتى قألمين لمم هنشــدلدوا






وينيبصوابه)

رئيس الاركان - هولاي اللاك ء
 نطقت بالهوابـ ـ ولكن قل لي كين استقّبل شُبي رسالتي اللو كية هــذه ءمالمي الروح




 اللعرية ـ ألا تذك ويوم رفتح الزهيب النّي ضرب فيه سرجون الاشوري المعريين المى

 الياقيم - نم با بولاي والآن ايضًا يتَكا اشمياء في انثي فـد هعر قائلا














(1) انظر اش ص"




وورائيل)
 (كــر أسرة شبنة وبذزى)
يور ائيل - (لشبج:ة) يوآب ! بوآب ! : رئيس جيش
الملك داود
شبنة - (بست-فيت) ان بولاي اللاك يكبر شأن



 واحـدة . وقد رأوا ان يـستدر جـوا جيش
 قبل ان تصل المى المر ريش في وادي مهر على شر طان تناوش أنتج جناحيه في هذهالهضاب
 الفر سان وكيمر من المركات ...... يورائيل - شيٌ بديع ؛ شبنة -.....لكينخرج من اودية أيلان وهر ار
 اكل هـندا الوعد يا بولالي وها قد جاه الينا الرسل المصريون ومهمه الخيل بالالف عهاً :

 يا بولاي ليـلة أمس هو ويل للبينين المتمردين

 زأبهم عن الرب نتصير أءالم في الظالمة



شبنة - النا لميانتا أِــا الللك : كيف عرن ذلك الرجل أسرار مستشاري بولاي اللاك . كل شئ جرى في التكّم والخفاء الياقيم - (:باحتقار ) غ"ّ احت : ألا تلم انه مامن

بن آبوص \&

حزذيا - انك أنت الخأن . فاية خيانة أعما من ان يكم المستشار الخام الاسرار عن ملـكه

 لان أشهياء أنر لي في آذاني ه قد اخترت سبيلا ولا مـناص لك من السير فيـه حتى

 مرحى يويم دينونة الها ؛ وما أنا مرة ثانيــة

(ا هديق صديقي صيديقيه والآن ما قول

 تأدبهواواستمطالة، - كن بيز هذه الآلة في كل عبارة من عباراتهم)
هرزقيا - (بأنة وزفرة على حدة) آه يا ابن صروبة!
أنت أُوى شي . T- هـ :
 والآن لاغتمكالاي:وهنااعترف ان لا اخني





 الليورائيل) حزميا - النك للية خداعة 1 أُصوات-(من الخارج) فلأتحي هعر افلفتي المالفة المصربة :


 الحقير المسكين - يطرقون باب رضـائكم الساي لالتوقع بغاتم اللاك أموات - فليحي فرسان مصر وبر كاباتها ؛
 نظره عن شبنة و يورائيل فيخرج هذان مبنسـبنبيرزان

اكتافهمام)

الاليلة بماقرة بنت الـالـن ا سنشرب نخب
هعر والعِالفة !
 وور ائيل ه:اكُ
(يخرجون - وأما الـاقي فلا بزال قابضاً على أيدي












صتحائف للاححاث
درس في الايمان




 الڭشن بل غنمبم من ندى الصباح ومن عـيـل
 في الابتداء اذلا لاينظر ان يكسنوا الطيدان مرة



 ها أنذا أنثر !



 "ثي مبر نة الاهور وتديرها






 -الاطاع



 هنها كل الاختلاف. وختمت حديثها قائلة هر بـا تستطيمين ان تسأليوتمر في شيئًا عنه هذا اللوضوع





 "اين هي الآن لِإرى . لا بد انها ارتنهت هـذه.

والعدة .ولكن وا أسفاه فانت لاتقدرين ان تطيري


 دحاني لان أضغ بيفي بلى ورةّ كرنه. هل هلا هذا




 أغمفت الفراشة هينهِا وماتت ـ وهكذا تركت



 ما اختارت يخلو تةز احفة حةيرة مثلي لتريية صغارها ها
 بالاجنجة البديعة نوق ظهور
 جهة أغبياء رغم مايكسو


 الليلة فكانت تُدور حورل ودانئها مرة بهـ ألخرى





 اللودة \&فر اثات صغيرة بالطهمه ذةالت القنبرة لا لا بل ديدان صغيرة خضر اء ميكلك . وستثر فين ذلك

 ظنـت ان القنبرة حكيهة وطيية القلب واذا



 فاكبإنها القنبرة ومي هابيطة مرة اخرى هالو



 اذهي . اني لا اريد نصائكك ثانيةه نقالت القنبرة
 هاني أصدق ما يقال لي متى كان يقبله المقل ولكن




اللرة اكثر من عانها . كَ اودّ لو اءرف شيئًّ عن




ثمدارت حول البيض . واذ سمـت صوت


 وابشري ايتهـا اللهديقة ذةد اتيت اليكا باخبار





 بل ثيء البسط جدآ. ثيُ تستطيمين الوصول اليه


 حل اللسألةفليكاذاذًا انتطمبهrم منوزق الكرنبه


 الموضوع ـ ولكن ان كنت لا تصدقينَ كابي فلماذا








 ولكن جاء اليو الني تز كت فيه شر نقّها وتد كيورات اللى فر اشة بديمة نقالت رالقد رأيت عائبُ
 برجاء وثقةهه

## اللغز







 التسابقون الى تسمين: الصـار : وم الاولاد والبناتدون الثالبالةششرة من المر







 .

 فالجابت الق:برة ر بل انت الالثر ورة الجاهالة . نم





الدودة מولكن كيف احصل على الايكالزه ونيتللع اللالحظة شعرت ابشيء يلامس جسمبا نلـا ادارت رأسبا ابصرت نكو عشر دوردات
 خروقا في وردة الـكر نب. اذرآ لقد فتس بيض الفر اشة وصحت نُبوة القنبرة 1 عندثنذ شهرت اللودة بكيرة وخجل عظم ولكن سرعاز ما"حول نـور رها اللى فرح لانيا تاتلت

, النشادر وسلفات الهيدروجِ , تهض الكر بوليك
وغيرها ما لايع:ينا ذ كره "شصيلا"

هذه السهوم كاها مندسة في دها


وقد عقدت جالة أُريكية من أهرات المجالات



الــ - ما كاويه أوقيتان عن الوسكي
 كا يتان لقَتل كالـ وثماني

 ,
 و'ن جزءآ

وكل هذا يُّثت لنـا ان النيكو تين سم زعالف
 ضررهـا عن الالفيون أو اللكوكاليم أو غيرها من الآلات المبلـكهلانساز
$\Rightarrow W \Leftrightarrow$
 الثالثة عشرة فصاعداولا


اللانيذة:والصور الجميلة لك قسم كلى حدة
شr وط المسابة في حل الالغز

 بالض:ط
(

أحد في استخر الج 'لمنى لغلي



(0) اس الو سنة $19 r \mid$

سهوم زبات التبغ
نبات الات:غ عن فصيلة النباتات الساهة وبح


 بانحو المثرينؤكَا نذك منها الليكوتِين واليردين
this is obvious, when we remember that the apprehension of God is really the infilling of the finite by the infinite, and the holy, pure, sinless, eternal Infinite will not force its way into the stubborn selfish will of the man who clings to his sin.

But there is still another deterrent in the way of responding to the call of Jesus- and that is the power of fear. To many this is the most subtle temptation of all-fear of what the consequences of responding may be to oneself, fear that it may necessitate painful self-denial, fear that it may blight the joy of life, fear, too of what others may think and say, fear of ridi. cole and persecution, fear of desertion by friends, of scorn by neighbours, fear in a the sand forms. But through and above it all can be heard the still small voice of Jesus with its winsome appeal, "Come follow me", mingled with a deeper note of sadness and sternness as He says, "He that will not take up his cross daily, cannot be my disciple," and raised to a cry of re-assuring confidence as His last words on earth are uttered, "All power is given unto Me in heaven and in earth, and, lo, I am with you always".
المُدرد بغير المُدود والاله الابدي غير المددود ا"eــدوس
 اللئساني الهيد لالني يتشبث بذطاياه
 بسوع زهو ورة الخوف . تالك التجربة اليمداعة الفرالرة التي تتصـدى في سبيال الككيُير ين - ألُوف من عواقب قورله


 من هجر الاصدقال وغرزات الالقرباء، هن أبور كثيرة ولكن







of spiritual power - a man, who not merely pointed the way of eternal life but lived it, so that it could be said of him that he was the Way, the Truth and the Life; one who remade the personalities of men, restoring healih to souls as well as to bodies, renewing the spiritual forces which sin and selfishness had sapped, reconciling man to man, and man to God. Such a one was Jesus. He it is that still appeals to the Conscience, so that sin sliriuks at once from his presence. He it is that wins a man's Love so that his whole being goes out in willing service to him. He it is that convinces the Mind, so that experience but verifies the eternal reality of the Truths he taught. In him Reason, Conscience and Heart find rest and satisfaction, and the service which begins in trust is by continuous contact with him-for his Spirit is still with ustransmuted into experience and knowledge, so that we can truly say, "We know Him Whom we have believed".

And yet-the supreme tragedy of human bistory - he is still unknown to many a restless soul! The would, which in pain is reaching after Truth, fails to recognize Truth's human embodiment. What can it be that thus blinds the eyes of men? Prejudice and pride we have already considered-likewise the conservative tendency of human nature. But there are other reasons too, why Jesus is still a stranger to many. Before spiritual truth can ever be apprehended, there is need, we have seen, for a certain spiritual sympathy, what we might call an affinity which is marred by sin and shattered by selfishness, an affinity which a sense of sin and a yearning for forgiveness can alone restore. The pure in heat see God. Without holiness a vision of God is impossible. If we really want to see the Truth of God, we must be ready to do His will. If we are not prepared to fulfil the demands of the moral and spiritual truth that we already know we cannot understand more. And the reason for

 الطبيمة المشية واللما بئبوع القوة الروحية : انسان لم ميلن نتط طريق المياة الابدية بل تد طرته بنغسه حتى قِيل عنه




 ذ"ك الني ترجن الخططية وتخطرب في حضرته ذالك النّي


 بـد المقل والضمير والتلب راحة وغبطة وسلاماً . ولا تلبث



 الشخص بمهولاً عند كير ين منذوي النغوس التقلقَوالمالم








 يإينون الله وبدون التدالســة لن يرى أحد الش فاذا رمنا

But what is this that we are requiring of him? Unique foresight regarding the purpose of life, perfect insight into human nature, superhuman powers of regenerating human personality. Has there ever been such a specialist? Is there such a one today? Has any one ever been able to express in words the dumb yearnings of the human heart, or to pronounce authoritatively on the type of life which can alone be designated a happy one, or to provide unquestionably a moral and spiritual chart for individual and national progress? Has any one ever been able to reconcile the holiness and the power of God with the weakness and the wickedness of man, or been able to supply the outlook and dynamic, which condition a brotherhood of mankind, or, finally, been able to bestow the moral strength which is necessary to complete self-mastery ?

So unique a man, we see, must our specialis be. If he fails at all to fulfil these conditions, we cannot safely trust him as the source of light for us in our quest for Truth in religion. To find him, is it not worth while searching the sacred books of all ages? Is it not worth while laying aside all prejudices and preconceptions, that we may become acquainted with him? Is it not worth while making every sacrifice that our life and our personality may be conformed to his? Has any one found him? Have you found him?

There was once a man who spake as never man had spoken before, and whose words were found to be the words of eternal life-a man, too, who knew what was in the hearts of men, before ever they uttered a word -one, too, who spake with authority so that even the evil spirits were subjected unto himone who thus gave signs of fulfilling the three great requisites of our specialist, knowledge of the secret of spiritual life, knowledge of human nature, knowledge of the source











 او من هيأ •هظاهـ الاخاء وولم قوة التأخي بين الأنسان أو من وهب تالك القوة الادبية اللازمة لامتلالكُ اعنة اللنُس الانسانِّ

هذا هو الانسان الني يكب ان يك, الختص الصاصينا










انسان تك
emiches us with but a partial picture of the whole Truth. For in religion we can be satisfied with nothing less than the assurance that we are in touch with the final Truth. Relatively, it is immaterial whether we have discovered the ultimate truth regarding the actual course of ancient history, or as to the source and character of electricity, or even as to how disease can be eliminated. These are things we should like to know, but it is possible to live happily without knowing them. But religion is, as we have seen, concerned with the very quality of life. A man's religion determines the whole course and current of his daily life. Uncertainty in religion renders a sure valuation of moral qualities impossible. It leaves the ship of life drifting in mid ocean, without rudder, without compass, without even a dynamic.

Thus we find the fe are certain additional qualifications which we must demand of our specialist. He must not merely present us with ideals. Many have done that, though perhaps not with such clearness and boldness as he. He must also make plain to us why the ideals are, as a matter of fact, so difficult to attain. He must probe the depths of human consciousness and reveal the secret of its instability and weakness. He must show us why fellowship with God is broken, why love to one's neighbour is so difficult to practice, why self-control has exceeded our strength. And when he has done this, when, besides making conscious to us the true ideals of our spiritual life, he has also uncovered the actual state of our moral and spiritual consciousness, there is something else we must still demand of him, namely that he reveals how fellowship with God can be restored to us as we now are, how love can be established upon earth, how the flesh and all its auxiliaries can be dominated by a holy will.









 التدرج في الك大لات الادبية ـ وتسي حيانته كسفينة في بير
 ولا توة تسيرها .

وهكذا يجد خواهاً اضافية يجب ان تونور في ذلك







 الادبية الروحية واحساسانبا الفعلية علمه ان يملن لنا أيشأ


persists in face of them all in seeking to find its true expression in fellowship with God, in a harmony of life with men, in full control over one's own faculties and powers. Communion with God, brotherliness towards others, self-mastery - these are the irrepressible ideals of the human soul, ideals relentless in their demands, apparently unattainable to human nature as it is. But here a significant question rises in our minds and claims our attention. However did we reach such a definite conception of the aim and object of religion? Surely, it is said, history reveals long, blind wanderings of religious thought and worship along dusky, uncertain paths, littered with wild and inconsistent and even immoral ideas before ever such a clear and noble ideal of spiritual experience became conscious to the life of man. What genius was it first fired the imagination of mortals with immortal hope of real fellowship with God? What man of insight first discerned the true character and the unrealized possibilities of human friendship and love? Who was it first laid bare the human heart and had faith to declare that it is possible for the imperious demands of instinct and passion, for the waywardness of the human will, to be subjected to the overruling of a mighty purpose? Surely such a one must prove to be that specialist for whom we have been so long seeking.

But ere we can be satisfied that our protracted path of enquiry has brought us to the feet of a religious genius, we must be assured that we are not following one who, like specialists in other spheres of learning, kindles hopes of satisfaction within us, then reveals to us a few of the lineaments of truth, and, finally, with a noble confession of his own finitude, humbly confesses his inability to conduct us further. Nor, again, can we rest content unless we are certain that we are not merely disciples ot one of several specialists, each of whom rejects the system of his predecessor, and
 النفس كل هذه نمـاذج عالية تص:و اللها النفس المشرية .
 المنال لاطبيهية البشرية . ولكن هنا سؤال هام يتغلغن في
 وو.كر فاصل عن اغراض الالين ومراميه: قد يقال ان ألّاريخ

 بل قل غير الشريغة. قبل ان يستشعر الانسان في حيالَ هذا الاختبار الروحي الششريف . ولكن من هو ذلك الـــابفة المبقري الني اذكى في خـالات الاحياء الإجاء الخـلا لا لا لا بالشركة هع النهّ ؟ هن هو ذلك الانسان البعيد النظر اللّي
 ألا ووي امكانية اللالهة والمحبة البشر ية ؟ هن هو ذالك النّي كشثف خفايا القلب البشري واعلن بالايان انه مستطاع ان تخخنم الميول وألرغأب الماسدة ونزعات الارادة المشـرية
 الانسان هو الالختصاصي الاني ك.ا نترقب العيور عليــه والغفُر بـ

ولكن قبل ان نقتنع اننا وصلنا في مرحلة بحثنا الطوريلة
 كساكُ الاختصـاصيبن فُيدوالُّ الهوم الاخرى المّينيشهون في دوانخلنا آمال الزضى والارتـاحَ ع يكشغون لنـا بعض


 -نمّ
ing. And, for the same reason, it is imprudent to regard the opinions of the cleverest scientists or the most scholarly historians as final pronouncements on the fundamentals of religion. Clearly, the reasonable thing to do is to consult, on each question, the specialists in that subject. And so for religious truth it is but commonsense that we consult the specialists, or the greatest specialist, in religion.

But here again we must pause. Before entering upon our search for a specialist in religion, it is most essential that we should figure clearly to our own mind what the sphere of religion really is. Any practical application of the process of enquiry which we have outlined would have revealed long ago the indubitable fact that religion is not merely a matter of study or of intellectual research, and, as a corollary, that religious truth does not of necessity reveal itself to the wise and the prudent. In addition to those mental qualities of concentration and imagination, of discernment and judgment, which every sustained course of study requires, there are certain conditions of life, of heart and soul, of character and outlook, which are equally prerequisite to any reception of spiritual truth. A religious system which begins and ends with the intellect is a dull, dead thing, utterly different from a living spiritual experience. The one is the body, the other the soul of religion. For true religion is nothing less than the satisfaction of the real nature of man in relation to God, mankind, and to himself ; and man's personality comprises considerably more than his intellect, and is life to be satisfied requires what abstract doctrine can never supply.

Thus a more penetrating analysis of the nature and end of religion discloses a spiritual and moral consciousness in man, which, despite discouragement from a materialistic and self-seeking world, despite the subtle temptations of the flesh, and despite the manifest difficulties in the way of the finite apprehending what proves to be infinite,
 في كل امص الاختصاصيبن فيه وباللالي نلمجأ في الإجث عن الحق اللديني الى الاختصاصيبن فيه او الاختصاصي الا كبر

في هذا المفملر
وهنا يُدن بنا ان نتف هنيهة هُن الخُروري قبل لن نطرق باب البحث عن الاختصاصي في اللاين ان نصور
 ايتطبيق عليفي أساليب الـحتثالي بسطناها ان يكشف

 اللدني لا يعلز نغسه بالضرورة الى الـــيك، وذوي إلفطنة وعلاوة على تلك المُواص المقلية المنطو ية على قوة الادرالك
 أحورال خاصة للحياة والقلب والنفس والاخلاق والزغائُب وثير ذلك من مستلزمات الحق الـديني . وكل نظام ديني
 الاختالف عن الاختبار الروحي الحي فالاول الشَ:به بكسد الْـين والثاني بنغسه لالـ الــن الحِ هو تشبع طبيمة اللانسان المقيقية بالندــبة لعلاقها باللهُ والجنس البشري
 المتل والني لا تشبع حياته بغذاء التيالم المُردة المافة وهكذا بتحانيل طبيهسة واغراض الثين نشتشف في




. الجة الناجة موتْ محاولة الملدود ادرالث غهر المِدود .
it has been generally accepted or rejected. And the scope of this enquiry is extended when there are sought not merely the views of one's contemporaries, but also the convictions of bygone generations, where the books of the past are searched, and the rich fields of literature and history traversed. But, here again, disappointment soon awaits us. It becomes evident that a doctrine is not true merely because most men believe it, nor do numbers guarantee veracity -the opinion of the majority is not necessarily more reliable than the opinion of the minority.

Is there then no reliable standard? Is there no place where truth may surely be found ? May we not rightly search for it in the stores of learning and wisdom of the past, amid the treasure-houses of philosophy and history, of theology and science, of travel and discovery? Surely, if any where, truth is to be discovered here. But, alas, it is soon realized that those who have travelled furthest in any field of enquiry are the most conscious of the limitations of their own knowledge, and are the most willing to confess their inability to do more than to suggest the lines along which future progress will be made; and-what is still more disconcerting-there appears to be no definite consensus of opinion among the learned themselves as to what Truth is. One system of thought is superseded by another; one philosophy of history replaces another. Truth is like an elusive mirage, ever pursued yet ever receding from the pursuit.

Still, perhaps, we need not despair. With a little forethought we might already have restricted the scope of our enquiry after a touchstone of religious truth. For there are many who are learned, but they are not all equally learned in any one subject. Each department has it specialists. One would never think of consulting an archaeologist on the state of one's health. Antiquities and medecine are quite distinct branches of learn-

آراء سامريه ومذاهمر بل أبضاً في ستقدات الاجيال




 ضروريًا ان يكرن رأي الاغلية بوْوقا بصحته أكثي من رأي الاقلبة

ألا يوجد اذا أتسطاس يركن اليه وهلاّ يوجد مكن










 بالــراب يطارده الظظ. آن فيرب من امامهس

وع ذلك لا سوغ لالئس لانه بتليل من التُعر قد


 المايايت عن الاحجوال الصحبة لان الآثآر والطب فرعان


truth. But this only means hat the omniscience is ascribed to a chain of human witnesses instead of to your own faculties, a position unwarranted by facts, and, when traditions clash, obviously impossible. Or it may be asserted that the initial source of the tradition is the hall-m:rk of its veracity. But this simply forces back the discussion as to the relative truth of present systems of belief to a contrast of the relative value of their original sources, and the difference between these still calls for explanation.

In any case, whether the beliefs themselves are scrutinized, or the process of their transition from generation to generation, or the origin of their first inception, it becomes clear that some standers are required by which it will be possible to discover what is true and what is erroneous, what is fact and what is fiction, what is sound and what is superstition. Ard surely the first principle or touchstone of truth is that it must be selfconsistent and self-coherent. That is an axiom of thought, a sine qua non of the rational process. Hence a simple test of any doctrine, though not a conclusive one, is whether it squares with the remainder of one's own experience. If it does not, either the new doctrine is wrong, or one's own experience is in fault, or both are partially incorrect. One cannot at one and the same time consciously believe in two mutually contradictory statements. This test of truth appears to be a simple and satisfactory one, and, inasmuch as it is based on the mere concrete occurrences of daily life, the accumulated experience of years, sifted from all that is seen and heard from day to day, it is theoretically regarded by many as an adequate test for practical purposes. But, admittedly, one's own experience is imperfect and incomplete, and to $m \in n$ of sounder judgement the need of a surer method of guaging truth becomes in perative.

A better method, it may be suggested, is to be found in contrasting a doctrine not merely with one's own experience; but also with the belief of others, and in enduing whether or not it agrees with them, and why

تلاطج التقاليد وتعارضها - أو القول بان النج) لاصلي لمذا


 هذن الموقنين يكتا الم بِض التأويل

وعلى كل حال سواء كأت المقائد نغسها جازت دور
















 الياس الحق ان يعهدوا الى وسيلة أخرى اضهن من هذه

وهذه الوسيلة الضضلى مي مقارنة التملم الني يمتنتّ
 ليمرف ما هنالك من قط للوفات والغلالان والمباب القبول والزفض وينبي ان يجري هذا البحث ليس نتط في دالرّة
what belief in itself is. How do we come to believe is it? Probably the best answer to these questions is obtainable from a review of the actual process through which the mind, or, more accurately, the personality, passes, as it assimilates one belief after another. From its first days of apprehension the child is absorbing beliefs about all manner of things which come within the range of its senses, from what it is told by its parents, its relatives, and its friends. The normal child begins ay believing all it is told. The ghest story is as living and vivid a reality to its mind as the fact of its food or its toys. Yet few would try to maintain that the mass of belief thus received by the child is wholly, or evea largely, true. Before many yers have passed, the child discovers that its own best friend has acquired a quite different store of doctrine from its parents and associates, and the painful process now begins of having to choose between the :ew and the old, betweer what it now hears for the first time and what it has always been reared to believe.

A curious, but natural, tendency now manifestsitself of disliking intensely the one who ventures to cast a shadow of doubt or of question over the sacred world of his early thoughts. To grant the possibility of error seems to imply weakness, to admi a mistake is regarded as an act of humiliation. And yet, stupid though this attitude is, it $r$ mains with us all our lives, in some people more pronouncer than in others. From it springs tie spirit of intolerance, the mother of a mizzled press and of religious persecution. From is comes the subtle satanic suggestion to crush the heterodox by any and every means. From it issue religious wars.

It reguires a broad mind, a homble heart, a teachable spirit to face impertially and without prejudice the possibility, nay even the probability, that not your opponent but you yourself are in error. Yet any other attitude implies omniscience, unless one of two other positions be adopted. It may be maintained that the ratition which has haded down your system of belief is its own guarantee of



 يعتقد بصهحة كلما يقال له. فرواية البان والهعاريت حقيقة

 الالني لايلبث بعد مرور بضع سنوات الن يكتشف بنغسه ان















 منه الوقوف على كل شيُ والملم بكل شيّ الا اذا الختير احد




earnestness of faith of any two men who are prepared to submit their doctrines to a frank and free discussion. And, further, since it is impossible that two mutually contradictory statements of belief can be at the same time and in every respect true, it follows that if every one persists in clinging tenaciously and unintelligently to his own faith, in fear of being obliged to remodel his whole outlook on life, if he submits it to investigation, there can be no hope of progress in the world either spiritually, or, consequently, morally. Such opinionatedness fosters error, and perpetuates unnecessary differences of belief.

And an attitude which is thus shown by Reason to be unjustifiable is proved by an analysis of belief itself, in its nature and history, to be exceedingly common. But, before we pass to this analysis, there is one observation we must make, and that is that very often, lurking behind the loudest declarations of orthodoxy, is a secret doubt as to the truthfulness and certainty of this system of orthodoxy itself, a doubt which has been engendered either by contact with men of other faiths, or by the pursuance of a course of scientific or historical research. Simple faith has slipped away, and courage, it seenis, can only be recovered by publicly bolstering up what is half disbelieved. And, further, in many cases sheer rebellion against the irksomeness and restraint of the voice of conscience produces a similar, though really different, attitude of uncertainty regarding one's inherited faith, - in such cases, the outward confession of faith is denied not by the inner demands of reason, but by the subtle whispers of temptation, and is consistency of outward action. Thus, with many people -we might almost say at some period in the course of the life of almost very one-there is a phase of religious uncertainty where an outward declaration of belief is not sustained either by sincerity of belief or by a real desire for its truth to be proved. Cold reason and hot passion equally dissolve the substance of accepted doctrine.

And this very parenthesis on the actual mentality of many a student today forces us back from another angle to a consideration of




 على دوام اختلافات فيالعقيدة لا طانلّ ختها
 بتحلبل المقيدة نفسها من حيث طبيتها وتار يكها ولكن قبل






 المريح ضد وخزات ونداء الضهير هدعاة لتوليد هثل هنا



 في فترات من المياة هظر من هظاهر الزازعزعة المينية حيث

 على السواء هادة كل تعلم متبول .

طلاب هــذا الهعر بكدو بـا الى التأمل في ماهية المقيدة
 وركا يمكا الستخراج جواب سديد لثيل هذه الاسئلة بالقاه

# Orient and Occident 

## YOUNG MEN'S PROBLEMS.

## RELIGIOUS BELIEF.

## S. A. MORRISON. <br> M. A. OXFORD.

It has frequently been stated that there are two subjects, about which it has been proved impossible for men to argue without their losing both their temper and their selfcontrol, and these subjects are said to be religion and politics. And the reasons for this sensitiveness of spirit, which characterises a political or religious discussion, are not, we consider, far to seek. Both spheres touch too intimately the inner life and thought of the individual, to allow of his admitting the possibility that his beliefs may be erroneous, and therefore he resents any discussion regarding them. But there is a second reason obtaining in the realm of religion, at any rate, which, though certainly less creditable, is perhaps more powerful, namely that men have so frequently accepted without due consideration the opinions of their predecessors or of their associates, that they draw back in apprehension from exposing their doctrines either to the sharp attacks of the human reason or to the touchstone of the moral conscience, and so they endeavour to hide their uneasiness behind a pyrotechnic display of orthodoxy or a blatant confession of faith.

And yet a little sustained thought soon discloses the manifest unreasonableness, in fact the folly of such an attitude, for, in the first place, sincerity of belief is both modest and humble, and needs no vulgar dress of loud expression to make its presence known : and, secondly, inasmuch as a sincere thinker fears not the closest and most searching examination into the rationale of his convictions, no aspersions need be cast on the sincerity and

$$
\begin{aligned}
& \text { معضلات الشباب } \\
& \text { المقيدة الدينية } \\
& \text { (لـناب المالاهة الفاضل ! المستز•ور !سون }
\end{aligned}
$$

هن المقرر ن هاهالك أمرين يستحيل على المر طرق بلب






 آر|" سلفه ووسطه دون 'عهال الز

 الاعتراف المفرطبالاكمان

 لان الاخلاص في الهتيدة ودئ هانىئ لا يفتّر في اعلان



 على الصراجها وحرية الفـر . و عمـا انه بِتّحيل انن تصدت
"God hath made ot one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."

.S.M, and printed at the Nile ${ }_{\text {i }}^{\text {l }}$ ission Press, Cairo.




باب الدين والادب

 يؤلنا حنين الـكييرين الى الإجوع لـالة السذابة الاولى المجردة عن كل المـاعبـ اللملية والبيدية عن كل .كث واستقصاء حول مرئيات الالكون وخفاياه

 ،هطردآرضيالناسأولميرضوا. والقدكانتألا كتشافات العلمية الحمديثة في خلال نصفـ القرن اللنصر م اكمث


 لم يشهـهـا الالنسان من قبل

الفردية والاجماءية فهذا ليس هن شأُّا بل بل فو

هل نتألم الانسانيت بن العلوم:الحديرة ؟

بقلم الاستاذ العالم السر رتشرد جريجوري (عن صصينة من كبر يات صـت الغرب)


 وقال آخر هاني أخشى المولوم وأجها لانها - في
 ما شيده البشر من بـالم المدنية وتنغر الانســانية اللتألة في بكر من المطاءه
وهكهذا قام الكتتاب في هذا اللهعر وفريق
 للهوت والمر باب وحسبوها وبالآ وبيلاَّ على الميئـة

## 

ان الهلوم كسأرُ المبات الاخرى يككن كحويلا



 التجارية والمثالا الىاكتشاف مكنوناتالطبيعة و خفاياالكون وتوسيع دارئة المقل البشثري فلا يمنيها استخذدام عناهر ها الجمدية وتور اها المستنبطة في تقدم الصناعاءة ورفاهية
 لهد مصروح المدنية. ان الواجب الاوجب الآن على بني المشثر ان
 تؤول اللكتشفات اللمية الم خيز الانسان والانية وسمادته

 لانه سيأني بوم عاجل تُتو فر فيه امام الانسانالالةوى


 للايئت الدمقر اطية الحرة ان انقر ر فيما اذا كا كانت هذه
 آلات للالكُ والموت عند ما تيجش في صدورها
 الانمبية وحب السيادة والسلطان أوتُستخلم فقطط
.

 اليبب حتى تكون برك" تسمد با الانسانية لا نتمة

تثشت با
 الحرب اللظظى وتثهـه الانسان على براءتها من كل

اللشال التي خلةتها وتخلةبا الجاميع البشرة . استخدم المتهار بون الالمازات الخانتينة السـاهة
 في هذا اللفطار ولمل لها عذر آوأنتالوم م الانسان



 قبل تسخير • لمذه اللاية التيطانية - مستمبال في صناءة هسحروت الصباغة. و كذاكاكن الحض الكبريتي مستمـلآ في كثير من المناعات قبل ان بـيتخدم
 الانسـانية التألمة قد بستمسه اليوم ذرو بلآلآرب الثريرة لارتكاب الـرقات . فهل لك الاذا الانسان الالتحامل على الملوم اتـت تبطل استمال النار لان الاطاليحرتونبـا أنفهسم أوان تندم على اكتشان ملح البـارود الني يستخدمه الازراع لاكثار غلان الارض لانه عنعر لازم في ت كيب المغر قات :

الانفراد اوتنشي الاوبنة بين الجاعات. وكانتانتسب


 ال:فنب الالمي على الانسان : , على الطبيمة التي كانت تفرض ععابًا نظير كلاء اعتداه

 من البغغوت الم الفير ان وبنها اللى الانسـان فـرن وسائل در• خطر• باءدام الفـيران وتنظيغ الدار



 البوض . نم ان بِض المكتشفات الملية قد الُّي


 الانسانية الدامية هنا وهناك. لهنه الاسباب حتْ على فر يق المتجهمين على

 استمال المكتشفات الملية وهذه مكن اجثنابـا اذا تشددّد ساءد الانسانية فٍ وتاية نفسبا .لان الاني
 هذا الرقي المعري وخز النُ الملوم المكتنتة .


 نقبل عصر جليليو همثلا" كازعددالالكواكب اللنظرورة




 قد هيأت لنا هـذه الملوم درسآ عن عظهـة






 عليه ان يكتشف عالاباو اعر اضبا ويمسل على ازالآها وصيانة تنسه من أذاها ـ ـفي عصور الجمل الاولى

 وازع ولا رادع وكانت تُحرت أُجساد الالوف من


## الثرتو والزرب



 .
 شأن كير في عالم العب
,نـتطيع ان نسرد شيراهد كيثيرة هن مهات




 كاكة ثئؤنه المالية
كان يستغر جفي الولايات الالعدة الاريكيكن
 الهاليو كل يوم لاتشتاله في تطير الطيارات.ركان


 ولكن بمد ستوعثرين سنة جا الــرو ولم رمرئي


 الاورلية اللطلالوبة في المالمل الكِبارية.


 وءودته بالفـأْدة لم الإنسانية وهو ليس مسؤولاًا
 استمطال عهداً.





 كربائيًا وهذه كانت أيضًا أولخطوة في استنباط

 الاموال الاودءة في هذه المشاريع نكو . . م مليون جنيهِ !
جاء فرادي ومكـويل وآخرورونـ غيرها



 من غرفة اللى أخرى جإورة لماوأخيرآظهر ماركونيا
 رأئده واليو


## 170 هل تتألمالانسانية من الهلومالحديثة الشرت والغرب

لتسبيخ الارض وبهذه الطريةة ومثيلانبا "كمكنت الالانيا من الحمول على الازوتات اللازمهة لنخارُّما








 كنت هذه وامثالما هي المستويات التي يقيس عليا







 البشريو وجُده متى هلّت في عاله المل اللائن با با




 اكثم .



 الاولية التي تولد هذا الفاز في كندا وغيرها وتبلغ
 ويستبمل الآن بكثثرة لتطيير الطيارات والناطيد

الجرية.




 شهوم صلبة باضافةة لميدر وجين الى مر كانها هاولكن
 علي انه بقليل من بهدن الثيكل يكن اجراءراء هذ. المملية أي تحويل السائل الى مادة صلبة دوربـ
 زيوت الانمالك اللكرية ونهولة استمالها والنيتو جـين وهو المنصر الحالالمي "الهواء
 وبعـاءذة بمض الوا ادالاوليةأن يكوّن غاز النشادر (الإمونــا) الي يُسـتخرج منها سلفات النشادر
 قداسة الثه تستوجب حتاً تكفير آعن الكطية وعند هذه النقطة تلتي أغراض المذابع الوثنية بكتّتيات القلب اللسيعي في تأيد تلك الحقيةة الناهمة ألا وهي ان الانسان مستوجب العقاب جزاء خطيته المها التي يجب ان يكفر غنهابابة وسيلة ما اتمـاماً لطلب الدّ الادادل القدوس . ويؤلنا انز نَى في هذا اللمهر العلي كثيرين كن يكاولون الانالات من ضرورة الركفارة ناهمين
 يقلا من قداسة الثه وعدله . ولقد تمـادى بمضهم في التول ان المسيحية مي التي ابتدعت موضوع الـكفارة بيد ان كل الاديان "تقريبا وكل اجهيال


والقر ابين الكفارية .

يؤلنا في هذا المصر انيستهين البيض بالمطية
 "الـــا كَاروة لا منام منها في التدرج البشري ويحسبون اله إلهاً طيب القلب كثير التساح واسع الغنران ليس لديه قواعد الابتة مر عية في ادانة خليقته ولابد ان يدبر كل شيء لـير الانسان في هنتى الام مهما كانت الاحوال واللمتضيات. ,لكن المسيهين يلملون حق الالمالن الانسان يبور للمالحة بع غالته والانحاد بـ ـ والخعية مي

الاستفادة الثريفة بكل المبات التي تيثّباله الهالوم

 $C_{0}$

## الخنطيت والكففار8

دارتالباحث الركثيرة حول موضوع المطية
 قوة الصليب الجذابة -وجورابآ على ذلك نول:لانه يشثع ميول الطبيمة البشرية ويطنئ لوعة غليلها لان الانسان الاقص في ذاته شاعر في نفسه بمدم مقدرته
 واسترضاء . ومـنـا الميل اللزيزي في الالنـان باد
 لمذا اليل الثابل جاءت الكففارة
 والتخلص منا . ويخال لنا لاول نظرة ان الكففارة ســت


 لا نسسر على تحديد قوة اللا التادرة على كل شيءه




الملاص هو الافافلات من بطش الخطية
وصولها والاجوع الى مالة البر" والثركّه مع الله ولن يِلغ الانسان هذا الشأو الإنيع الا بهيرورته
 الاني أكى لنا على الهليب يجب ان يكمل فينا بواسطة عل الروح التدس وبكهودات الفرد لان الميتج لن يغدي أحداً بدون تهاونه وسميه لنيل هذه الجمالة المدة.
 ذيحة طاهرة طائئه هية وبياهمته الجيدة التيتوجت
 وهكذابابشتر اكنا في صغاتة وآلاءه نشترك أيهناً في جيه وطاءته .
والتد نال الانسانمن هذا الممل الفدأئي قوة
 المال الالسى في المياة البشرية وهو احمالم الآلآم طوعآ بالنيابة عن الآخرين
 وتماضدنا مبه نال قوة اللاوح المكس و ونصبح وفينا بيض الشبه لذالك الانسان الكالمل ـ هلالان اللذن سبق فرنهمه سبق فينهم ليكونوا مشابيزن صورة ابنه ليكون هو بكرآ بين اخوة كثيرِنها - اوان كان الميح فيك فالمسد ميت بسبب الخمية وأما الوح فيوة بسبب البد ه

المقبة الكؤود في سبيل توثيق عرى هذه الر ابطة ولا بيع ليل هذه الامنية المبتغاة من دك" هذه العقبةالكأداء. ولا نين بالخطية أمرآلاصقأ باجسادنا لانا لسنا من أصاب الشيهة الانانّية - وليست مي

 والمهد وتحويل ار ادة الانسال ضهد ار ادر الثها الـطية دون سواها هي التي تلطاخ صحائن اللياة البثرية النامبة وتشوه أغراضبا الثرينا
 بضرورة الكفارة على الصليب ووضهنا هذا التا التعليم في المرتبة الاولى بين كل التعاليم المييعية الاخرى .

 زفسهه لا نلبث ان ننسى أو تنتانى أهية الكفارة وضرورتاو وربمانسرب الينا الاعتقاد - شئنا أر لم لشاء - بتفاهة جرم الانسان وعدم قداس اسة الها اللذي يكره الخمية كرها شديدآ والذي قداستها وعله يستوجبان الاقتعام نها . ان الانسان الني خلق علح صورة الشَ وشنجه لا يكن ان يتصالِ بح اله الا اذا استماد تالك

 ارادتنا طبقاألار ادته.

أهميته في المياة|الاجتماعية تحى أصبحج
الذن يعيشون بيننا لا يفر طون فيه ؟
 هذا النظام الجميل حيناً من الدهر وعن" علينا ان لا


 لبس الار ري ومن يحمدون الله على بالي الثياب .أجيل
 في مقصد واحل يسيرون بخطوات وات واحدة مرجههم
 في افتداء هذا الوطن المقدس بحياتهمب اذاده الاحوال
ولقّ تحقق أخير| إبض رجائنا منذ عهدقريب اذ تام نفر من ذوي الامر فينا بادخال نظام المشثافة
 الى أجسامهمو بـ الوطن المفدى يتمشى المى نفوسهم
 على ابنائنا أجهيز :
كا : انه لم لسد لصروف كـ كثيرة.مي مروف الجول والجهل صروف الثقاءه والاهال . هر ورف المّرد على والثهوض
وتلك صروف في ظُروف تقدمت لتأخيرنا حينآ فلا ردها الدهـ
(1) الڭشماف العظّم

أبالئي واخو اني الطلبة
 الني آمل انذ تود بر كته الثمرة على امتك المزيزة.

 البريء من اللكفةّوالتزو بت هو أنقى الصالهت اللطيبة



 فتحتر ركاية ذوي النفوذوالجاه ببنوألنظمة رشيدة

 الوطن . وقد أطلة ا ا اسم الكششافة على هذ الفرق

 الضرب من التربية أثر لايجحد عند قدماه الاغريق. بل كانت مصرك الفالية خير ماجاُ ومتى لاولي صبي

كثاف في الدالم !
ولا تزاع في انانتشار هذا الضرب بن التر الترية في أغلب البلاد ال إقية أليوم يل دلا دلالة واضية على (1) خطبة ألقيت في مدارس الجممية النير ية القبطية الارثوذككية بالاقصم
 فليل • وبيض الملاء فينا لا بساورو أهل المار المرونة فيالمالك التي بلغت شأوآعلياً من الاقي والـينارة.





 من شر يوم مستطاير مو و إسخطورن على انظمة حياتنا الاجت大اكية ويتأفنون من التلفظ بكمة من لنة بلادم ويتبأون من دينهم ويتردورن على "تقاليدنا

 عليها بابكأم

 العلمية الناشئة ـ من أجل هذا هيب ان انزيل
 تو:اعواذللث المني فيكونكل طالب كذلك الكشاف






بيد ان ذلاك الـكشًاف المظم الذي أضافته


 الههيرة الي اختارها من فن فـر اء أمل الها الطالم لينشير
 والنشاط . وبصدر آللغير والايتام . ومنبمأللحياة والقوة . وعطالماً لانور والهدى . أجل ان ان ذلك
 لتضهه بذراي "الامن واللجاة هـذ عثرين قرنا

 هؤلاء ملكوت السمواته واني ليسرني أن أبلغع في هذا العبالخ المير




 فرقة كيرة من أسمي فرق الكشاونة فتصبيجوا هداة

لغيرك وعدة توية لبلادمك
وانما الام الاخلاق ما بقيت
فان ُوْ ذهبث أخلاقهم ذهبوا
ونحن حينا نقارن بالادنا الحبوبة من جها
الاقي الملي والاخلاقي بانلاد الإعلهة نجدها لسوو
 لاجل النـب وينئن عناليب.




















 ثم يتقدم ر. ويما لـلمه باعثاب طبية الى الن يبرأ من جر هـه .
.

 الكونور
 الكثان المظا أجبل أبل.انسيدنا وبلمنا يسوع المسيح: (أريثيا عوبنه)

# الذبائح عند العرب (عن بكلة المثرق بتمرف) 

كان الرب في يالما البالميلة يتدبرن ذبأع


 نـر الرأس وفي انراح الحانان وكان الاعر اب في آكنة من الـنـة يكبـرن النابئ وبْرونا






اللطف والطاعة . فيدعها وينغ عنها نعم الحيـاة

 الطيش والنغبـ فيعه حلا لهذا المثرك . غير انه يلقى عقبات شتى في زواج جديد من طلب امو ال
 عن سالفسيرته ويكو نها على ارجاع زوجته|الاولى، فيرسل الوفود ويقدم الهوود وليستص.فِ عءا أتاه في سورة الفضنب . فتهود المطلقة المى زوجها. وقبل ان تدخل الخيمة يذي ذي
新 فير اناربابالمدن وأمعابالشرع قد أباحوا ارجاع الطالقة بشرط بميد عن مواط اطن الآد داب وذلك ان الرجل يمدل اللى احد مطارفه ويوكله ان
 الوسيلة قدكر هرـا أمحاب المنارب واستمجنوهـا
 يخّذها زوجـة له ولا يطلبّبا الا بالر شورة الفاحشة
 الآَّاب .
وعند المرباللـدو انواع كثيرة من الذباُحُ مثل ذبيحة الملمر والحناء والعتبة والائت والبيدر والسقاء والنـذر وغيرها مـا استوعبته زميلتا مجا المثرت البيروتية ويضيت بنا المقام عن سرده تفصيلا

ومن ذباءُrم ما يسـوونه بذ.يحـة الخطبة فاذا
 الاهلون لزواجه ـ ور بكا سبق الزواج هذا الا جل

 المرة فيمسك المققدمعن الثرب وب ويقول: لازنشرب


 زيطول الحميث على المر وهو عثن الاجنة ـ وبعد جدال طويل يجزج ابو الشاب ويذبي الشاة المهدة علامـة الرباط الثــديد الني لا يقو ى على الا
 المربس ديــارآ في احــ اطر اف كوفية حريرية ويق_مها لكمطيته دلالة على ان روا البط المبـة تد


الموت.
ومن ذباكهم ما يسهونه بذ بِهة الطالاق. نقد طبع الاعرالي على الفضبـ وحـدة الططب وجرى

 اشارات الكدر . واذا تهددت المفوات ات يقول لما :
 او علي الحرام ان كنت فعلت الام


هـالُ تُى قلوبًا



 الفتيان والفتيات وكلم-م مفتقر رن المن الاغذية واللابس ووسائل التطبيب والداواة: فrناكُ زیى
 المزةة التي عادوابها بهد نسريكهموهونهم من يقضي

 البرد القاسية ما ساءد في تفتي امابابات التدر تـت الرؤي (السل) بِيْنم.

 بناهرؤ نقد تألفت ارسـاليات خيرية من أُريكا ويكا وانكختا| وسوبسر اوهواندا وتامت عص:بة جهميات العليب الاحر ونالف الطلبة المككوني بقيـادة زعيهم الدكيور جون موط-المعرون لابناء هذه
 آلام البأسين.
وهذه الميئات الخيربة كها اتمل لجم الابوال وارسـال اللؤن والاطمهة والثياب والمعاتير وايفاد


الاوبئة||-فشية

## الجاعت في اوروبا القسطى

ثارت جأكة الحرب ألشمبواه علي بلدان الالمالم


 الالمالة من أطباء وعلماء وأساتذة وطلبة وعاليال وصناع
 البشر مزاولة أهـالم ألفوا ثنرات ات واسمة في بـاله
 ســارت بیض الدرل في أعـــل الاحبـاء

 وأوشــك على الانيـار مغلّ با الضنك والفةر
 i؛ متفشية في كالاك أُوربا الوسطى-في المنسا وبولندا
 روسيا المخنة بلجلراح وفيأرمينيا الشاكية الباكية . في تالهك البلدان يسكن آدميون شركاؤنا فيا في البثرية وقد حرموا بـن وسائل الميش وأسباب





فـلاورة على أونا ألطلبة في المُسا الذين بلا مأُوى





 الطلبة تمهل هملاَ جدياَ لاسساف اولئك الالنكو بين نتبـادر في ارسال الاطهـمة واللالابس والاطبالـ
 تلك البلدان .




 في تأليف هــا خيرية في اللـارس والما والمن والقرى تتولى جمع المؤن والا.و اللاخوانبم العلبة المالمنو بين





 لانفس م من خير تجدوه عند الشّه

وهاكُ ما مالته عصبة جميات الصيليب الاتحر



 وبولنداوتشولُ سلواكاكا واو كر انيا و المُسـا المجر
 وار رينيا. في هذه البالدان كابا قد ند نصت الاعقاقير الطيـة والوسائل المجية واختخن ثنــا الاطبا. , المر ضون وادواتالمالمتشفيات.نقصت الاطهمة



 وسوف بتدفق سيل اللاجاجرة من روسيا المى بولندا


 اللمار عة لانتشالهاتيك البلاد اللنكوبة فةالـالمالمتر بلغور الالاملالكيير والوزير الخطلاير


 ويؤلنا ان يكيق بطلبـة الجامـاتو والكيات



أْها القارئ الـكريم ني بادئ الام ولريكنك لا تلبث بتليل

(قصرشب:ة - هو ويورائبل والنبي والكاهن وغيرم من شبان الاشرافـ يماقرون بنت الـلان في قاءة الولمة .




 اللوسيقيون بالمود والدف والنقارة والناي كأنهم يضيون النارن
 يورائيل - (وهو مكلل بالازاهير وقد وضغ كالسه على
اللائمة) أين يوآح الـسـجل الصغير ؟

الغروب. .ها 1 ها ها ؛ ها ؛
 عليه وأمثاله الدوامي ! ان وجه يوآح لاشبه

بوجه الياقيم في عبوسته (ضهحك وتهندات)
البي -ـ أو وجه اسمياء ا (تهندات عميةة)
شبنة -- وكيف أها السيد النبيل ؛ انك زميه :

رواية
بـب مصر وانشور

-     - 

(اللشهد الثاني)







 روعب وبعيد عن التصديت عليه ان يتأمل قليلاً فيمل ان ان
 نفسه.






الـكل - فليحي شبنة



 سبكو !
اللكل - سبك - و : هصر !
 قولوا لي :ألم بحتل على بن آموص وعلى سيدا
 ظلهة طاك: وكت أثبه غلنـيمير 1
 أقول للع حسنا نبشت :
 صوته) ان أَورل لالك شيئا آخر :ال المستشارين
 الظللاء.أصحاب التوابيع والمر افون الشثششقون


 نبية صادةة ـ واني اعتقد 'ن اولئلك المرافين

 ان الذي يريد ان يعتال على ابن آبوص عليه


 اهـأُوا الـخؤوس أيها الانذال (للميد) .تسالوا

 شبنة - فليحي الملاك سبكو الوليحي جيش هعر ! الكل - سبكو :
يورائيل - اهتفوا لمي سبكو ولمبته الالف حصـان وحعان . اهتفوا لمركات يهوذا وفرسا نها ! تسالو| اهتفو! ! !
الـل - فليحي يورائيل ! ألتحي فرسنان يهوذا اللى الابد1
يورائيل - بركه قدالستع أيها الـكاهن اليمازر - (رئس الكهنة) - (وهو بهانة سكر) الانب


 قدكا : ها ؛ سون يأتي اليوم الأذي أْتو فيه أناوجنودي على خنازير أشور ونذيقهمعلقمَا

$$
\text { ونبصق على وجوهrم } 1
$$

شبنة - بور كك فيك من نـجمان أُشدأهـ 1 الالكل - فليعي يور ابيل 1 فليتحي يورائيل

$$
\text { يور ائيل - اهتفوا اللسيد شجنة } 1
$$





 خطوة خطوة ．صن＂صفـّ．．．؛ لنزجع ثانية

من هنا ．．．．．
يورائيل－خذوني مaك．تعالوا زوقص ونتشد حْمورابن آموص ألمديد في هذهالاليلة اللقهرة：
 ثم ابناءآسـاف حتى تنفجر ！وقموا لنا على
أعو ادك أبّا الموسيقيون ؛

 اللعل－أح على امه • سطر على سنطر • سطر على

سعر ．هنا قليل－







 رب الجنود ياسسكارى افرايم＂（＂）ويل للذين يتعمقون ليكتهوا رأيهـم عن الرب فتصيد

1：5人（1）

ان يكانب شبنة ويعقد عهدآ همالبوت وهيثاقًا
C الهاوية :


أشهياء ！（تهدات）اعيدوا ：ليسقطط اشمياء ！
（تّهدات ولمنات）





السنة اللاضية ：


قليل . هناك قليل (r) (ضحك عال)
 （بردد صدى هذه اللكاتات بنبرات سجمية ويفرع

سطر ．هنا قليل ．هـالك فايل،（بَز رأسه）

أم • سططر على سطر ．هنا قليل．هناك قلكيله اليمازر－والثه أنشودة دينية تماماً اويكسن بالمنشـد ان ينقلها（ينشد ويزز رأسه）ا⿴囗سطر على سـطر ．

（1）
C. وبعى عهد الهارية . الهوط الجارف الا هبر تُكَونون أنت ل ال الدوس .



 الرب قدوس اسر ائيل : بالر جوع والسكون






 قِبل السيد رب الجنود على كل الارض

 وشبنة وهده بظل متغرساً في أثمبا) أما انت
 بنت الــانـ . انت الني تلطعن وجوه

IV - lo:r. . الش (r) (r (

(i)


 النارس الاذن ألا إِسَع . الصانع المين ألا



 قيئًّ وتذر آ.ليس ، ،لن نظيف. اسمبورا وعوا : ....

 فرض على فرض . فرض على فرض. هنا هاقليل



 لذلك السـبـو ! كام الاب يا رجال المزؤ ولاة

 الهـاوية . السوط البارف اذا عبر لا يأتينا لانتا جهنا الـكذب ملججأنا وبالثش استرنـا لذلك هكذا يةول الــيد الرب : ما البرد


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( }
\end{aligned}
$$




يِغل المككون أمه المهر في حكهمه.
اسطاء الفازٔزين

عمره ها سنة الشبر|
الجــأزُت الثانيسـة : كانت درجات الثلالة
المتسابقين التالـين هنساوية فرأى المَكمون
ان ينحوا ثالاث جوالز من الثدرجة الثانيـة

ارمياء بطرس عمر ه 17 سنهمن السيوط
رياض تادزس حنا عمره 10 سنه 10 سنه

- •

ونثني أيضأ على رسمالآ زسة زاهية مينًا عبد الملك

قيم الصغار - الجائز الاولى : ;ال اثنان من المتسابتين درجات منساوية ناستحتا البائزة الاولى

ولذلك اغثلت المائزة الثانية وهما :
فههي ميіا عبل


رشیدي جر جس عمره ال سنه بكعر
القد كهة

9 سنو ات .كصر القـجيهة

اللني تصنغ الششر خـيرآ والذير شرآ وتجعل
الامالم نورآ والنور ـظالمآ . والمرَ حلوآ .
والخلم مر؟ (1) . فریذا قال عنك السيد رب
الجنود هاذهـب ادخل الى هذا جليس الملك.
الى شبنا الذي على البيت . مالك مهنا ومن


ويلفّاك لفـ" لفينة كال大رة الى ارض واسعهة
الطرفين • هنالك "،وت !



|aبضو| عليه ؛
(يَهد في مكان، وبخرج اللـكل تاركين شبنة يتغرس

البي والـكاهن يبقيان بِن اللكّوس لاحراك اك بهـا
( انتهى الفصل الاول)
صتحائن لالاحلاث
نتيـجحت المسابقت
في رمع الفر/اثة



(1) اشه: (1)

وتفانيها
همل ذهبي من روسيا
كانت مر كبة جليد سازُّة على الجليد فيسهول

 فألمب سيدالمر كبة خيله لاجلد فيالمسير ولكنهاكانت
 فيمسيرهاحتى لـت بها الذانّاب وكانت على وشكأن

 اللوسي في اللر كبة نغسـه امام الذأثاب المـاوية لكي
 وهكذا ضحى حيانه حبأ في خلاص مولاه هنا أجل"

هـ المـ
عمل ذهبي من المند:

 اللى مدينة بنارس لقتل الاور بيين ولكن ألحا أحدهو هو
 وقال ها الا الركك المرخى في المستشفى ولا اتحِى

 جلدةالهساكر الذين فتكوا به.

ونذكر بالثناءأ يضأرسم خليل واقيم عمران
 سنه بكصر القدية

الوكمال الخهـهـة
.
 ما ينسى الر جال والنساء والاولاد انغسهم في سبيل

 كل امة تحت الثهس واليك بمضبا :

عمل ذهبي من الونان
حاث برة في المعر القديم ان هام انسان ظالم رستَد في أثينا عاصهة باد الياد اليونان وتعدى على القانون وطنى و إهى فاجتمع بمض الوطبيين في منزل امرأة اسمهالينة ليتدبر وا وسيلة بابا يكر رون مدينتهم ، الاجتماع وجاهوا الى منزل لينة وأخذوها أسيرة

 علهِا وضمف جسدها اللششري ان تبوح بالسرنتسلم اورئك الذين إسمون نتهر ير اللمينة وما كان منها الا ان قطمت لسانها فـلالكَكي لاتفشي ذلك السر الكالـن
فيقلبها.

وتكرياً لمقلها الذهي هذا نصب لها سكن

## الشرت والنرب

 شهإدة الشطب الشهر اني

 الالالاد والبنات تواءه لككابة هذه التمص: :
 (r)
(r) وعره وعغوانعوالبر سة التي ينتي اليها ولدآ كا أو بنتأ



19r1



 على الارض بل هي كيوز التاريخ وذهارُره هـ
 أو قرأ مثل هذه الرواليات نلماذا لانجمهها بالتـاون
 يتشرف عرر صايأنـ الاحداث بد بدعوة قراه
 بارسال بیض القـصص المختصرة عن أهمال ذهيـيـة
 لـكي نصين اللقراء الاحداث عفدآ فريدآ من لالهُا.

 من كان استاذاً إِماكَا ، وماهو القطب الاعهدهانيت ، العارف بالثة شيخ الاولياء عبد الو هاباب الشُشر اني" ؛




شها>8 القطب الشعراني (لــور" متام المبتح الر باني)

أركن المبـادة ،والـلالة والسلام على جيع الانيباء









 ع:ده روح عيسى فلا أراد خلةه أرسل ذلا الر الروح اللى •ر.؟ :كزل ونه عيسى عليه السلام فلهذا اتل فيه

وهـذه الثهادة ليست شهادة ذةط بل هي روابة أيضًّ لانها ليست شخْمية بدليل الذ الشهود فِها أرْبهة وم: - إلا (أولاَ ) -الشيخ الامام مي الدين ابن الـربي صاحبكتاب الفتوهاتالمكيّة الني شر 4 القطب الشهر اني (ثانياً) اللقطب الشهر الني ماحب كتاب اليو اقيت والجر اهر الني انتّبست منه هذه الشهادادة (اثالثً) الشيخ الـالم أبو طاهر القزويني (رابماً) الامام
 مربهة الاركان ، قوية البنيان ، لا يقوي على هدمها ذوروالهتان , خلاصة الشادهة (1) ان عيسى روح من الله
 فأسكنما اللـكوت المى أن باء ملّ الزمان منغهه في

 اليوافيت والجو اهـ الني هو شرح لالغتوهاتالمكية تأَيف استاذه الهوفي" كي الدين ابن المر بي رضي الله والجراهم وها مي شبادته بالاختصار: :-


 تبل الاجسام زكا وردخبأها فيمهكنون علهه فلا خلا


 الآني خلت الازوانج كها ـا أي مة
 أمبط تلك الارواح كلا من أما كمها على تلك
 اليثات حل عنـال الارواح ذطارت الى هـانمنا في اللاكوت المى وقت اتصالما بالا جنة في الار الما مـالز الشيخ ورأيت فيتفسير الانجيلأن روحعيسيسيليه



 والسـلالم من غـير نطفة متوسطة فلذلك سماه الله

## الهرع اللى المصايف (r:|yJol)

. هرع المصيفون في هـذا الثهر الى المصايفـ

 النبي الىنهر كريث ا"قاءشر آخابِوايزابل الثمريوة
 صدع لأمر الله فاتجه نحو المشرت واختباً عند نهر كريث الني هو مقابل الاردن وكانت الفربان تأتي
 عذب مياهـ
 الاضطفهاد وهنا احتمى تحت كنف الله . ولم يكن


 التي تنتاب الانسان في دور رد" الفمل بهد الانتصاً الزوحي وقد عرف الله عالة عبده فأسنده وعضده .

 سنوات ليس بالامر الهين ولذلكا آواه الله تحت ك:فه فانفات من قوارع المجه, واللهن التي كان يلهب . وطأة الجرع والثدة

جيب مر.م جفاء المسيح من غير نعفنة (r) لذلكسماه الله رو هاَدون غـير • (£) رفهه الله اللى المطاء بقدر ما فيه من الروحانية فكان مكثهيالارض بقلد ورمافيه

 الارواح جيمها في صلب آدم بينا كانتروح عيسى
 الوقت المناسب فَخْلُقَِ عيسى من ذلك الروح فلبذا ثال في القرآن عن المسيح (وروح منهله لملذالا نقتدي كنا بـضرات هؤلاء الاء الأهة
 قرأ الـكتاب المقـدس أو ممع عن حياة المسيح من

 الى نغسهد دون غيرها .


 قديمـً بأنواع وطرت كثير: كمنا في هـذه الايام
 به أيضضآعمل المالمين . هذا هو سيدنا عيسى الميع ك كا كالهُ وروحه (المكندر عبد اللسيح الباجوري)

لِلهد بشر ائع الغيرة الدينية ورغبته فياتخذا المكانة


 وتفانيهني الخدمة ـ وغايس الحبيب الني أحبه بو بالحق هو ذلك الشيخ البالي السـقيم الذي عطف الرسول على جسده المنى من كثرة الاهتمام باخوته المضطهدن الفارين على رؤوسهم • هو ذللك الشيخ الوقور الني قال له يو سنا في صدر رسالته : "أهــا الحبيب فيكل شيء أروم ان تآكون


 أيضآل والمكره كجندي صالم للمستي الا عند الضرورة في هالة الاضنطهاد أو كثرة المناه . بل اكم اكم المبسد ورفع شأنه كيكـل لالروح القدس وأشار اليـهكانَنه
 وظيغة يؤديا . لم يكن في تسالمه وحياته تنمر ولا


 الى عقد اجتماع لالصلاة مع الذين بِوا معه بل أسرع قبل كل شيء بلُ الاهطاب وُ اشمال نار لتجفيف ثيابه وثياب زملانَ المبلة . وم انه كاز متثنما البتة

هنالك غ،و المثرت بهيدآ عن السامرة الثهريرة وبالاطبا الوثني• بعيدآعن الملكً إزابل التي أبغضت
 السلسبيل ونسيمه المليل وفي حضن الطبيمة الأم الزؤوم هرع البي عستأنساً بربه في وحشته منا جياً


 من هناه
والآن ونحن على أبواب الهرع الى مصافينا
 مل نناجيه وغحـ ن على مناف الانبار والبحار أم نتصر على ترويح الاجساد وترويض النغوس ؟ هو


 -


يكابه قارى" هـذه الرسـالة الوجيزة نلاث شذخصيات من رجالات الكتاب المقد : غابس
 رجال هـذا العـر . فـيوتزيفس فنـل في جهاده

## الثشزن والزنرب

تَخب اخلاقه ونزطب طباءه وترفن نسهه في مراقي السبو والثرف.

وكثيرون منعظإاء المالميؤيدون هذه الحيةية وايترونون بكا للمرأة من الزفوذ والتأير في تكييف
 ورجال الفضلو الادب الذين أنجهتهم الميئة يقولون لك انهـم مديونون باكاليل الغار التي ازدانت بهـا



 انسان ذقد عطف والدة سبقته اللى عالم إلابدية فاللى بكانبه اختاً مهت له سبيل الميـاة اللالية بعطفها وهـ
البيت بملكَ صنيرة مَلِكتن اللرأة ولا يصلع




 عقله وبدنه لاسماد المييةّة وخدهة المجوع لأعكط
 الالأثة
 التصريع (تيهوثاوس المايلي بتناول قليل منها لمدنها وأسقامه الكثيرة. فـكأنه جرى وراء المل الو وماني
 شهوب اللوت وضهدل القلب والعلل المضنية والمصبية والتهدات والتأوهات والتقشغ الفني والموسة والـكَبة في الـياة ليست من علامات
 الل:طوبة على السمادة والفرح والسالامو المصحهالمدنية

والروحية

 الههدن القديم والمديث من كتابنا المدس . وقد



 الروح القدس ه ـ ونشير على القارى أقواله الأثورة عن المسد في الور

> تأثمر المرأه

الرأة من أَوى الموابل المكونة لاغِّاق الزجل سواء كانت الما أو زوجة أو اختًا فهي الثي
reasonable. Now it cannot be denied that he was obstinate and overbearing, - and again, he knew and admitted this also. But, as be remarked one day half laughingly to me, "If I had not been so, I should never have got this work started and going. And certainly, if he was an autocrat, it was a paternal autocracy he wielded, an autocracy really based on love. This explains his marvellous power with the leaders of the movement till the end. From his sick-bed at Kubri Kubba, from his death-bed at Abnub, he was sending rescripts, and the rescripts were obeyed! Still, it cannot be denied that there were weak points in this method, and that by reason of these traits he was not easy to work with, He was bad on committees therefore; "Aristo"caused, rather than prevented, friction and excitement. All of which would explain why the school movemont flourished in his time rather than the college.

But, he had the great merit of openness; and he was easy to entreat. He could not abide crookedness, and he spoke out. Hence indeed, some of these outbreaks. But he was, generally the first to apologize, and to take the lead in making up the frequent quarrels which; with such a man, in such circumstances, were inevitable. Decidedly we may say that the very weaknesses of this man were "the defects of great qualities"; and that, as we look back at them, we find none of them hateful, none of them mean or ugly ; - rather' they were things on which we dwell with friendly amusement, as much as we dwell with true admiration on his great virtues.

Oh Basili, our friend ! thou art gone! gone though we needed thee more than ever! Shall we see thy like again? Nevertheless, since the work was not thine but thy Lord's, let Him raise up from among thy brethren and thy nation those who will carry it on, carry it on even unto the goal: the Colleges for Christ ! the Old Church for Christ! Egypt for Christ!


 بذللك





新

 :ifurmill .
 بيض هذه الالنجارات والنورات وكاتن بوجه عام الاول





 rr انتا نعجب انشد اءعجاب بغضائلمه المجة .





 |القد مة المسيح ! دحر الفسيح !
and confess the services ofSo-and-so", he said, alluding to some 'suspect,' "so long as ever he goes on helping and doing us good. Shall I, because of fear of one who has never helped us at all, disown another who has never done anything but help us? That would be simple cowardice." When a thing was right, Basili went right through with it. And his frankness in working with friendly non-Copts, even when that policy was unpopular, was paralleled later, during the time of political excitement, when he refused to dissociate himself from friendly foreigners, even when that too was liable to expose him to hostile criticism. It must not be thought that he resented criticism. But he never could be intimidated by it. It will be understood from all this that he held strongly, sometimes almost fanatically, his views, especially his Church views; but though a strong, he was not an unfair, opponent. He appreciated his opponent's position, and he admitted his spirituality, even when he attacked him for some thing of which he could not approve. He could pray and work with a man for his spirituality, even though he reserved the right to go for him furiously if he thought the latter was injuring his beloved church.

Naturally, such a character was not a perfeet one. He had a touch of fanaticism about him and he admitted this. For what one thought very insufficient cause, how these eyes would sparkle fire, the dark skin glow, the white teeth flash out, and the words pour like a raging torrent with unheard of velocity! I used to chaff him about this, and even once, in a friendly way and humorously, lampooned him in verse :-
"If the Lord of Men and finns will, mayst thou remain, O Arista, alone and unique of thy Find "',

Thou showest us qualities that astound this generation, the qualities of Aristo, unheard of except in thee!:-

All defence, when no one attacks; all fire, when no one kindles ; and the voice of Axisto infuriating, - 1 marvel at thee!"

This amused him (for he liked fun) : but after some days he told me he had been thinking over the friendly admonition, to see whether it was justified, or how far it should be taken to heart ! and there is no doubt that in his later years he became mellower and more

لا لارجبمنه خير وكن يترل ششيراً الى بِض مساءدية





















 وحيداً أرسطر بل 'ريداً بابابكا ترينـا مفات مدمثات لمعرنا صغات أرسطر ز أبدها سوى بكا دفاءًا بلا خصم وناراً بلا لظى" وصوت أرسطر سـنثيراً فــالنكا



I remember he once said to me, "Why cannot we have a society - unorganised - simply a group of close friends in Christ who would stand by each other in everything, and on whom their leader could call for any service, to the glory and for the service of Christ alone?" And I believe that he had some on whom he could so call. We also talked of what might be the name of such a society. It chanced that just then was raging one of the numerous storms which this work, and this worker, had so often to go through; and -so this name was suggested - "The Society of Welcome to the Cross." "Welcome!" not toleration simply, but welcome. It reminded one of Paul's "Therefore I take pleasure in affictions... for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong". It was very noticeable how much at home, how in his own element, Basili was in a conversation like that one.

As for his enthusiasm for the Bible, the title of the society he founded is sufficient witness. It was his daily study : say, his incessant study, for he invariably carried a pocket edition of the New Testament, and on any or every occasion he would have it out and refer to its worn pages.
(4) His steadfastness and perseverance. This has already been sufficiently described but let it be mentioned again here, for it is the quality which it is hardest for a leader to find in Egypt, and which will be the most necessary of all in the days that are coming. When Basili took a thing up, he did not let it go.
(5) His moral courage. Basili was a real man of principle. He held his principles strongly, both against his opponents-that was easy,- and his friends, - that was sometimes more difficult. Owing to circumstances, this Student Movement was sometimes not beloved by some of the leaders of the Orthodox Church, and this made many of the members averse to working with non-Copts, even those who had served the Movement most signally. Basili would have none of this timidity. He said that moral cowardice, especially if it involved ingratitude, never did any good. "I will stick to




 الزوإه ||"









 (६) (گ)




 كثير التشبت يمادita عليه -






(4) The founding of a "hostel", or residene, for students in Cairo. This is at present housed in the same building with the clubhouse. .

These organising achievements, considerable though they were, especially when it is remembered that his effort was maintaine despite a hundred discouragements, do not give any complete idea of the man or the worker. Let me sketch in a few traits as they occur to me.
(1) His prayerfulness. I have emphasised his organising accomplishments, but let it be known that it was by, through, and after prayer that he really worked. He was a man of prayer. His projects were conceived, thought out, and executed in prayer. The numerous difficulties, oppositions, discouragements, apparently impossible dead-locks, were faced and overcome by prayer. At the Summer Camp, if things were not going well, or he was disappointed in the conduct or progress of some student, he would wander with some chosen friend out into. the starlit or moonlit desert, and there the friends would pray the difficulty through, or the obstructor into acceptance, on their knees upon the sand. At such times one knew that Basili's prayers were truly spoken to God.
(2) His love for men. How many a student could testify to the interest Bàsili took in him, to his practical sympathy for him, and his life, and his spiritual and moral difficulties. He was a kind of father to those young friends of his, and this is one reason why he was more successful in the Secondary School section of the Movement than with the Higher College section. The latter never quite flourished as much as he hoped it would, as he year by year hoped it would. Let us hope it will one day flourish, so that the Egyptian Movement may come completely into line with the Movements of other great student countries.
(3) His spirituality. Basili knew some of the very deep things of the Gospel of Christ
 في نغس البناء الني يشّاله النادي

وهـذه المش!
 لا تصورّ لنا الرجل أو الـالمل صورة كمالة واني لمودد الآن بعض الصعات التي المتز بها الزأسل الـكريم : (1)

 هشار يعه وينغاهها بقوة الصالاة ولطاللا صادمته في حيانه

 وعند مل كن يكدث في خهام المصايف اختلال في المظام او تثقل نغسه من جراء ساولك وتعدّم بعض الط بلمبة كن ينساب


 . برى الناظر صوات بالهبي كأثها مناجاة مع اللهّ . محبته الناس اليوم لاهمَام بأبسلي بالمره وعطغه الفملي علمه وعلى حـانه





 روحانيّه - تّهق بابمبلي فيمعرفة بعض الاشياء


had an overwhelming majority; secondly, their need was so very much more serious than the admittedly well-cared-for Evangelicals; and thirdly, because only so could a spiritual revival in the cld historic church be carried out, a thing which all broadminded Chrisians, whatever their opinions, would agree to be supremely desirable, nay the most necessary thing of all for Christianity in Egypt. At the time it is hardly possible to doubt he was right. Thus was founded the Egyptian Students' Christian Movement, for which the name "Friends of the Bible" was closen, in order to avoid unthinking suspicion from. those to whom the words "Student Movement" raight convey a wholly wrong impression. It was, therefore, under God, the work of this Egyptian. No foreigner can claim that he started it, or even had any great share in starting it, still less in running it. We have seen that he had the idea even before Mr. Thornton spoke to him about it, that visiting Englatd wis his own plan and his own burdes, and that when he returned he was and contirued to be the actual leader both in planning and doing. No foreigner has contributed more than encruragement and advice. Basili was not such a small man as to forego that form of help. He was big enough to invite it and enjoy it, as we shall see. But this fact, so far from pegating his originality, really was another element of it.

The following are among the most notable of the enterprises started by this pioneer in connection with the "Friends of the Bble" Society -
(I) The Summer Camp, for the holding of an annual conference for leaders of the movement and Christian students in general;
(2) The introduction of a scheme of daily Bible-study, with valuable daily notes;
(3) The holding of weekly meetings for students, not ouly at the central premises, but also, by the leave of headmasiers, in the classrooms of sonie of the schouls themselves, after school hours;



 .





 ألقول إنه هو صاحب هنا المشروع أُو ان له يالًاً في ادارته








قادة المهية والطلمالمة المسيـخيون عالمةٌ .
بشروحات يووية هأمة .
students and schoolboys in Britain. We arrived in London in May, and between that time and the autumn he studied Christian work in the colleges themselves, the summer camp for college-men, summer camps for schoolboys, special seaside services for children; and in addition saw several representative English Christian leaders, especially the late Bishop of Salisbury (Dr Wordsworth), a great man and a devoted friend of tine Eastern Churches and of all Eastern Churchmen travelling in England.

He thus made the very most of this unique opportunity, which alas was never to recur again; ard on his return to Egypt he started vigorously applying what he had learned; for he now had a thought-out plan, which he pursued with the utmost pertinacity to the end. His steadfastness was perhaps his most admirable trait.

He hat from the first seen that in Egypt a Christian Student Movement must inevitably include, and begin with, sehool-boys-especially scholars of the Seconcary Schools. Indeed it had been the deplorable condition of the spiritual lives and opportunities of the Christian students in the Government Secondary Schools that had fired him to the work originally. And he saw, further, that it must include efforts for the Primary School boys as well. But he knew that the ultimate aim must be the students of the Hight $r$ Colleges. But Basili, ir addition to being an earnest, spiritual, and charitable Christian, was also an ardent Copt, a member of the old Orthodox Church. So from the very outset one of his chief motives in founding this movement was admitted to be the revival of the Orthodox Coptic Church, and of loyalty to her among her sons. For tais reason, although all other Student Movements, and the World's Federation which unites them all, are organized on a neutral non-ecclesiastical basis, Basil insisted that the Egyptian movement should be an exception, and be definitely Orthodox; first because the proportion of Orthodox students

حتح جالول انخر فف فيدرس المسل لمسبتي فيذتا الكَليات
 المدارس والمفلات الخلموصية للاحداث على شوالطيّالبحار
 وخضوصاً المرحومالدكتوروردزوروث اسقف سالتنبري ذلك
 النّين يرتادون انكاتر .
وهكذا مد امتخدم هذه المزمةالنادرة أجل استخديام ا"اتي بالاسف لم تعد مرة اخرى ـ وعند عودته الى مصرشيع

 من أظكر صفانه المليقة بكل اعجاب وئناه .

 المد'رس الثانوية. والحقية ان المالة الالمية التي بلفها الطلبة



 المدارس العالية .
 لالخير فتد كانِ ايضاً قبطيًا غيوراً وعضواً في الالكنيسة
 المدان رغبته في احياء الكنيسة المبطية وانعاثها والخالاصه




 وثانياً لالهم كانوا في حاجة أشد متن المناية من الطلبة
friendships, and particularly with Basil Butrus. I found that a seed-thought, which Mr. Thornton had dropped in his mind, was already putting forth a living shoot. for it had fallen into prepared soil. Or perhaps it would be truer to say that Basili had already had the idea, and that the suggestion of Mr. Thornton gave him the impetus to develop it; namely, spiritual work among school boys and students; the starting of a definite, organized movement, like those that had been long started in all student countries, which should be a home and a centre of effort for all spiritual Christians in the schools and colleges. The lack of such work, of such an organization, was the gravest defect in the Christian life of the country. Thornton had noticed this, and had pointed it out to Basili. And Basil had set himself with extraordinary energy, and a persistence which never ebbed till life itself ebbed, to remedy that defect. To this task he dedicated himself in 1907, and it is safe to say that in his remaining fourteen years of life it filled every one of his waking hours. He simply lived for this vocation, and for Christ who called him to it.

The years 1908 and 1909 were spent in planning, and preparatory experiments, but by 1910 something was in being; and Basili determined at once to execute his purpose of visiting Britain, in order to study the Student Christian Movement in that country at firsthand. His English was meagre, but he took great pains for some months before he sailed to make it a marketable quantity, and it was wonderful how far he made his little go. His financial preparation for so expensive a trip was also meagre, and I have reason to believe that in his consuming enthusiasm for his idea he crippled himself financially, so that it may be said that his family is feeling the result even to day. I had the pleasure of accompanying him to my native country (it was the first time he had left Egypt or been on the seas 1), and of introducing him to many friends and to the heads of the various Movements among

وخصوصاً باسبيل بطرس فرأيت ان المبة التي بذرها في عقله


 الدارس والملبة والثروع في نينة منظمة بكاران نيمنات
 مركزية تنبث منه الجيود الزوحية للطلبة الميحينين في

 ثورنتون هذا النتص ألنت النظار بالسيلي اليه فالخذ هذا على




 ولالمستح الآي






 رقية واني اعتقد انه كـتح نفسه مالبًا مت براء غيرنه





بريطانانيا . وكنا قد وصلنا لندره هي شهر ماوي نتضى النترة

# Orient and Occident 

Vol. XVII.
Inst June 1921.
No. 6.

## BASILI BUTRUS.

By his friend W.H.T. Gardner.

Just as our last number was going to press, came to us the announcement that the labours and long illness of BaSil Butrus had termingated by the will of heavenly Providence. As I had the honour of the friendship of this man to a no common degree, it is a sacred duty to his memory, to the many readers of this magazine, and to myself, to write something about what I knew of his life and work, to the glory of God.

I do not hesitate to say that Basili Butrus was one of the greatest Egyptians of his day, because of his determination of will, power in: action, persistence, and spirituality. This combination of qualities is very rare, but this man had the combination. I cannot speak about the early part of his life and work, and it is to be hoped that some who knew him at these stages will write about them, for it is important to know just what were the influenes which contributed to his outstanding character. But I have known him since 1907, the year of the death of the founder of this magazine, the Rev. D.M. Thornton. It was in connection with that great blow and sorrow that we became known to each other, for in the last year of his life Mr. Thornton had got to know intimately a circle of young Copts, both in Cairo and in the provinces, who were prominent in spiritual, constructive work for the historic Orthodox Church. He had perceived the powers and possibilities of these men and was looking forward to co-operating with them and encouraging them forward. After his death I had the privilege of inheriting these

 اللرحوم باسيلي بطرس ومرضه المديد قد انتهى طبهًا لارادة


 - $\quad$ واءهاله لجمذ الهاله . والي اتول بلا وجل ان بالسيل بطرس كا كن من اعاطم


 الشطر الاول بن هياته واعهاله وربا يكا يكتب عنه من عرفه الا في تالك الادوار الاولى لانه من المهم ان نقف على المؤرّات




 نيبة الثبان الآقاط في المّاهرة والاقاقلم من ذوي الحيثيات


 مزية كبرى اتن ورئت بعده صداقة اولئكاك التوم الكرام
"Ood hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."


Published by the AC.L.S.M. and printed at the Nile mission Press, Cairo.


## اعلان

الى حضزات اللشتركين
قل عينا حضصت البخخيورون افنلدي
جرجس وكيلا" للمجلة بالجهات
التبلية من السيوط الى اصوان لاجل
 طرفحضسات مشترْكينا فنرجومن حضصاتهـم تسليم القيم المطلوبة منــمـم حسبماهو موضحجالكثفالموجود معـه ولنا عظيم الالمل ان لا يتعبوه بالمواعيـل لان القيتة زهيـلانه ولا تستحق تعباً ,لحضنااتهـــم مزيل الشكر





الصناعية ونعالج في الثانيَ بهض الوسائل والآراء التي قد تخفف ضتط هذا الـكابوس وفي الثالثة نبين الموقف الني يجب أن يخّذه المسيتي ازاء المشاكِل الص:اءية و الاقتصادية.

 الا اذا اســتنرنا بششكا الاضي ولا خغلطو بخطوات
 في حاضرنا.
 الادوار التي جازها تاربخ الالما الاقتصأديلان الا

 نظار عن كثب على هيدان التقام الاق:تصادي . وأول دور في هـنا التـار يُ الاقتصادي هو التادي

مشاكل العالل
(لالKاتب الفاضل المتاتر موريسون من متخرجي جالمة اكسبفورد)

كثرت الاءتصابات الهــناعية في سارُ البلدان في هــذا اللصر وثارت اللازعات بين الهال والمتوولين

 النزاع على كيان المالم الـ الو



 الاسودوالشهنبالمصري فياخر ابب الترام وسنجير

 في هـذا اللفطار فن الوجهة الواحدة قد أصبهت



 رؤوس الابو ال في أيدي نئة فليـلة من الموسرين

التنولين.
كان كل انسان في بادئ الاه يملـلاسرته



 الآلات الصـناعية والاعتبارات الاخرى أها أمبح وجود هرأس الاله أمرآ آ


 وقد ضاعنت الاغتراعات المديثة هــنه اليورل


 السرعة في الــمل وتخميص كل عالمل لمزء مسين
 الامل بعد انكاز متفنتا يمنع ص.فـا من الصنائع

الاهـر الريفي الني كان الناس فيه رعاة وتلاه الهمر







 القرية عــل الاسبرة وكانت مي وهـدة الترابط والتساند وفي الدر التجاري الستبدلت الو هـدات الةر وبة بالمالمالات التجارية ما أدى الدي الى نور" المدائن


 وليس هذا اللقام مقام التوتح والاسباب في
 الى التحسيينات التي أد خلت في نظام العارفالمالمالية وسولة اللو اصلات وكثرة الختركات وا كتشاف أصقاع جهولة في الكرة الارضـية وعندنا ان نتأُ
 أحد

 , والااصلات وتد كانت الحرب اللظمى أَورى ديلي

ذابت وانكلت بكـهالول الهع المـديد الني نحن

 في أحو ال المرض والكنا تصرت على ذللك نةط

 بنسين أجور و و وتقليل ساعات المسل غير مشروعة

 بل كانت تخهد أنفاس كل بالُّ هتشك ,لكن ولماسِع الاهلون في بلاد مسيحيةانيروا

 الانسانية نوقكل الاعتباراتوالنظراياتالاخرى





 على الحرية الشخمية وار تُضوا اتنفيذ المريقة الثانية


 ذوي المقول الواجهة والا حلام الستنبرة طلى سن

بكيته ويكون لل شرف ابر ازه الى عالم الو جود كن بـذا الام ان يجبل حياة الهامل باليدة.



 كارن ينطبق على أغلب مـالث الارض الا انه
 القوم يميشّون في القرى الاريفيـة هر عرا زر اناتا ووحـداناَ الى اللدن وابنتوا لانغسهم حول اللمالمل أفقية ضيةة فاهلت الاحتياطات الصحجية وانتشرت
 حصداً وكان الرجال والنساء والاولاد يمعاونت

 وريّحون النغس من المناه وحرموا من وسائل التعلم والتذيب نهل من غر ابة بمدذلك ان يمكف
 المْنبة المى التلي في أمور غير محية تقتل أجسادم وفوسهمهـمآك
ولهـ ألم يكن في ذلك الوتت وسائل رلانصان والمدل : كان في المعبور القدبهة نقابات

 ويأمنون موالح الاعضاء المـادية ولكن هذه كلبا

في ادخال اصلاحات جه على شروط المـلمل والسلالح الثالث مستمد من الاول فلها ششرع



 "تمثل كل صناعة في نقابة هنفصالة بل شعروا بضرورة الاتحاد والتز إبط جريا وراء اللتاوز المتبادل نتأكفت محالفات عـديدة وضمها التحالف العـام لنقابات
 فاصبحت هذه الميئات المتتحدة قوة هائلة حتى اذا حل نزاع صع احدى النقابات المكونة لdذا التيحالف ودءت الـال اشثر الث النعابات الاخرى هعما أعلن الاضراب الهـم بلحمي طبقات العال . ولا هاجه

 الانساني كله . والقد فاز زعاء المال أخير| أفي انشاء
 في سارُ البلدان فار هغتْ سنان هذا السلِي
 وانا نجرؤ على ألقول في هذا المقام ان بهض
 المقول وتشبهوا بروح المنت والانتقام في نيل



قوا انين للمعامل و"حسـين ثـمر انُط المهل وفي الوقت
 فاخخنـ النقابات المناعية من ذلك الههد تّز ايد



 اللم اد منا الخر وج على الـالكو مة والمتمولين ومـت ثَ الاضرابس فاذا يجبى المخلمون فياجر آتهم وخالفوا حم الشرع والمقل ءمدت النقاباتالصنـناءية لمجث



 الاءتصابات في كل البلدان . و وكا ان انتصار المالل
 النقابات تخاطر في اعلاز الاءتصانبس وقد تّستهدف أحيانآ لفششل و ونقدان عطفت الرأي المأم
 كز المالل فيباديء بدء يعضدون أعضاءأي حزبـ


 صو الـهم وقد كز لاعهناء هذا الحِّب اليِ الطورلى


 وهذالالزمور غزير المزنى منوجهية الاختبار البشري وقد كان ولا يزالل نبع تمزية لكثبرين في سائر الحــ والاجيال. والني يستلفت انظار نانفيه



 في تلال هِوذا ـ "سع صوت الازة والجـبروت في




 ولكن ما أمم أذن الانسان عن الاصغاء الـى صـدى ص.وت اله في الطبية والتاريخ البشري وفي ضيم الانير










 كيرون من الُخدمدين عكفوا من الايام الاولى في

 هذا تاريخ موجز للمنازعات الصناعية الحالية وسنعالج ني المقالات الثالية ان شـاء النه الوسائلر

 ومستخديهبم ورؤوس الامبولل والمال والله خير هاد الى سواء السبيل

$$
\begin{aligned}
& \text { صخى صوت اللّ } \\
& \text { ( المبروت والرهة ) }
\end{aligned}
$$


 أرض بالاجو نيا وكن فرضهم تأسيس ارسالية بين

 السبيل اذ تَنوا همناكُ من الجوع والائياء بمد ان
 كنت تحــمل الزاد والمؤونة لم . ولما ان وصلت

المرادت وسداه هها كثرت فيه المقد والليآت.
 وصداه. هنالُبيخر آذاناماموت الجبروت وصوت الر هـة . موت الزينب وصوتا المنان على ابنائه
 وهالك قورح وداثان وأيرام والنار الآ كة علة علي
 بار مشتهلة وتهو غضـبه على عالم الثر والفجر كلم

 لي يخان مناكه
ان الاله الني يفتقد ذنوب الآباء في الابنا. في الميل الثالث والرابِ من مبغفيبههو الاله تسسه
 ان المبارة اللفزعة التي سمها شاول في في طريت


،منشة طيبت قلب شاول وزاداده ايكاكَا وتمزية قال المّيحكلبطر سورة מاذهب عني ياشيطانه
 يونا آتحبي ! ،
شــدْد بولس النكير على توهه من الِّهود في


 الى الهاية ه والكنتا نسمع صدى هـذا الصوت في

 من الاثم مكتوب بكروف بارزة في سفر الطبيـة








يده ويشبع كل تي"رضى،



 الى تاريخ مصر ونينوى وبابيل واليونان والرومان

 غشومة قد كتبت لـ الفناء والاندهار بهـد الرز
 وسط هذه الانواء والزلازل والنيران بيد ان هذا

 الإي هو أشببجينط ذهي يككن تتبهه فيلمة نسيج
 لاتخافوانها

توماس احيسوت وقولّ الفكر


 وال大ركات الكربابئية والبطاربات الكيربابئية والنـ وأر بالئة اختراع آخر . وثَد سأله هرة سائل لماذالا ينغب كثيرون من
 في هذا القول وهو من كار المكرين في المالم اللّين







, "ثقة الفشل في المياة


 عليه الصدأ فلا يـلِّحِ لثيُ

.
 لاجـل اخرني أنسبائي حسب البــــد الدنين " المر ائيليون ولم البنيوراليُمد والهوود والاشثتراعه.


قـد الجتمت الاضــداد كابا فرق صايب الجلجثة - هماكُ التةت الخطية البشرية بالمــدل الالمي وتصالحت كبة الها وقداسته هn مر ة واحلة
 وكا الرهة أيضظاه. .


 البـار ولكن حتى في وسط هذه اللناظر الرميبة

 ه,




أيوب ودارد وبوحنا الني اتانظأ على صدر

 عذاب. واذا أصخذابابماءماونا سط اضطرابات المياة

## الشرتوالغرب

: ثوماس اديسون وتوة:الفكى,

ذراتحض البوريك الصلبة ولم يلبث اناكتشف








 حليفه اخيراً. فمهد الى ابستعال اســلالك البالاتين







 اكتحلت جفونه بـسـة: من اليوم حتى توصل الى



 الحِبْران وبِث رجالاَ لاستحضاره من الغـابات

في نفسه ملكة الفكر, وقوة الابتكار ودةة البالحظة يفةه أبج مسرات الـياة بل بيكل بـن المياة لان
 الى تضخ المغالم وترا؟ لم الابدان ولان ولا اللى سمة النفوذ والسلطان ولا الى شـدة البأس والبطش في اليدان
الثفكير من أُشت الائـل وأضناها الجسم


 على المارْرو والمشقات لـرم الالالم من كنير منيغتر عات

 اكثر من يُز الحيلة وضمـن الوسيلة





لم يكن أديسن طبيبًّ وانـا سع م رة من أحد






وبذا يخلو له الجو" لالبحث والمـل . ويمهل المستر اديسن بالا تمب ولا كلا فهو هـالز الجد والنشاط.





 مرض وليس في عضو من أعضائه حلر ما الا سيه
 الما بــــله فهبارة عن مكتب واسع يستوف لا لا-باب الز احة و قد علتت على جدر ا'انه هور أم الاختراعات التي أبدعها وصور أم المثاهير الّين
 صاحب بعامل الآو وويل الشهيرة وجرن بوروز الر الـ الطيمي
 ولا يشُرب شيئً من المثروبات الزو حية بل يهـد




 الصوت للى لمكن الحساس من اذتن

 أخرى حتى أبرز اختر اعه للالمالم


 لا منام من التّفكير واحر اقت زبدة المقلوتصاءد
 ميدان ما من ميادين اللياة وقد ذكرت زميلتا جلة هالملال، الغرالـ، لمية
 أديسن في وست أورانج بولاية نيو جرسي في الولايات التحدلة على مسانة

 اللاهل والبحث والنتيب في ممهـله.ولا يؤذنلاته






 تنوب



 (والترات،
هذا ويجب ان نكون شادادة يـيوع انتبارة علية نقد هال بولس اين كتب اللا أهل كورنثرس

 ,

-انا الانكار الهميجية والآرآاء الـديدة مي



 الساذج الني كان يكابد صبربات في تنهم بإض
 ذلك فيتلي يتياً ه والانخبار الثشهي هو المجبة الـالطنة والليل اليين نلى المييهية
وبجب ان بندج في هذا الاختبار الشخصي




## r-الشهاهz ليسوع

كان يوها المني ناثر (الهلاذ بـوع المـيتح) ولم يكن كاروا الني كتب مارواه اليه الآخرون
 هو الهرت الني أهلن جيء سيدنا الاول فان



الي رآما(r) وشبادة: يـــوع اللـيت

 مرارآ من هو وبن أنب باه واللى من هو ذاهمب

 وتد مززت شهادة بـــوع بالتـتهاده بالبنوة









الثرتو والغرب

بيض النصوص .عمن ( شهبيد) وبها الاعتبار سمي



 (الريفيا)
 وس :بت
وذد آمن البعض بأْن شادادة يسوع مي حق



 فيه. غير ان نسهه ماز الت تنزع الى طلب اللم نصار يشتم الفرص اللدرس والمطالمة والكن لم يتَكن من الدخرل في كية امهرست الا هينا بلغ الخامسـة





 طنا وومل بيروت بطر يق مالطة واز مير وتضى الدكتور بلس سني خدمته الاولى في

## الاكتور هانيان بلس

 ( بتلز احد تامدنته )
للدكتور دانيــل بلس يد بيضاء بلى الشرت


 افريغيا ومن جزائر الفيليين الى تارتي العالم الجمديد





بيروت ونتح أبواب اللدرسة الككية في بديسغبر سنة لذلك وفي السـنة التي بهـدها انشاه القسم اللطي


وبست.
ويطول بنا الشرح لو اردنا ار اد تاريخ هــا






 الصيدلي وقسم طب الاسنان وبدر سة المر ضات المات
 دروسهم يمعدون بالالوف بيّهـما الطا:يب النطاسي

 من علية القوم من شر قين وغر بيرين حتي جمال باشا

 ريُّساً بامامة القدس لـكي يدرس أساليب التملم والهُنيبِ فِبا
,




 العالومالمالية واقترحوا تميين صاحب التزجهة رئيساً




 غغونابابنه الاصغ
واخبأر سياحة الدكتور بلس هذه في الميركا







 من كار الاهيركا والالانكليز المثورين بالمكرم

 شافنتسبريو رئيس اساساقفة كنتربري واللور رددفرن ,
 اله_ذر فامابه الد كتور بلس المى طلبـه بدون "ردود



组






 الـن تسلفني بضهة تذا كر لانه نيس هي اليوم

 الاطلبة انه كز ذات ليلة في غر فته في المور الاعلى هن البناة الـبرى مكاًا على دروسه وكا

 الدكتور بلس باب الغرفة ودخل فلما رآه الطالب .
 الفلاك ه فاجاب التلمي_ذ بالايجاب . فسالّ لالئيس

في خخمثها وجب علينا ان نذك شئئَ عن البادى" الي أسس جامته علهــا والسبيل الاني سلـكه في













 مليكِ لا ينغر منه التلميـذ مها كانت عقيدته جـيم الاديان توصي بالتعلي بالمفة والاستةالهة وشرف

 يكن يميل كيري! الم توقيع العقوبات اللبر سية بل


 هعابه . وبهد سنتّين او ثلاث س:وات خطر لـذا

حياته حتى وْونه الله في المادس والمشر بن من شهر يوليو سنة باقل من ثهر
صدت تول الكتاب المقدس ان رذ كالصديت لابركها ولاريب ان الروح التي !ها الدكتوردانيال بلس في الشبيبةالسورين والتي هي حيات البامعة التى النى


رواية
بـن مصر والثـور
(النعل الـاني - المثهد الاول)




 تقوى على حصار طويل مثل صور نقسا . وان شمبك الكريم في مأمن من كل خلم خطر او جويع فقد باتنا الاخبار من كثشانة الثمال ان الاشور يينقادمون بكلقو اتهمَ والمصر يون
 فلسيطين . وها قآد فرسان جالالتيك ذاهـ

 ؤم الآ ن على قدم وساقت

هارهل هذه الليلة من اللاليالي التي تّزل فهِا الشهب •

 يهد هذا الطالب الى الثدخين داخل الغرف بهــد ذلك . وكاز مرة تلميذ يقطع غمـنا من الشْجرة فلا رأى الرئيس دقبلاً وضم السكين فيجيبه فقال ل الد كتور بلس ,لا تفعل في الخفاء ما تخجل ان ان تغسهل علانية ه ه . وكانت عادته ان يصدت ما يقوله
 الدكتور بلس يـددق:ا ولذلك ليس في امكنـنــا ان نكذب عليهه و مذه الثة المتبادلة بينه وبين تلامذنه

 وخلفه في الرناسـة نجله المرحوم الدكترو




 رغكا عن ضمف جسسه في السنتين الالخير "ين من



 لا تُثن

$$
\begin{aligned}
& \text { ! الحنون ! }
\end{aligned}
$$

شبنة - (تتدم اللى الامام) اخرسوا أبهـا الــلة الاوباث! !ليسعندجالة اللـلث وقتليسمطمك ولا آذاذ ليسي اناتاتك وتأوهاتمك :

 وأني بزعم الماءة)
حززيـا - لتـد تهثم يا أُولادي . اجلسوا هنـا واستزيحوا. (يقردم اليلدام لالجلجعلى الارض
 وانتَا) . قل لي يا بيّ" كل ما جرى 1
 يوُلمي سردما ويؤلك سطاعها : قبل ان يبلفنا خبر تدوم الاشوريين رأينا طلانُمهم تُتسس


 ترك الشيوخ والمجائز وراءنا فرائس التا لتلك الوحوشالهارية . وتد أبصر نا أولثك القساة الناثيين ونىن في بيت اوريشمهون النار في قريتنا الجمية المبوبة في وادي أيلون . ولـا
 في لـب النير ان . آه : لقد سممنا بآذانا أموات استناتهم وزعقات آلامهم وغن
( يسـع موت بوق في النـارج وبدخل يورا'يلـل

بور ائيل - جئت للثبركُ من مولاي اللاك : وها نحن الآن ذامبون توآ اللى السهول


 من ₹ هؤلاء (بلتنت الانثان نور الباب)
 اللاجئين اللى هذه المدينة

في المعارفا هل هذه قبوة الاقذار ؛
 وانتالت) ! ( بشير حزتّبا الشارة هنت فيلتنت البـ برورائل) والآن استأذن مولاي بالانصراف
 حزقيا-(بشدة) انتظر ا (بتنـيورائيل وشبنة المَ جانب


 سماكلَت الطنالمن الرضم . الما الالولاد المغار نـلى
 فنكسور رؤوسمبالمهيرة عليرؤوس الابابا،والاهاتات.

 ونولول النساء ويكي وينـب الرجال)

يورائيل - (لثُبنة) الوداع ياسيدي المزنز !فلتجي
المرب! والو يل للهغاوب ا



في الـارج
الاصوات - فليحي يور ائيل ؛ فليحي فرسالـن
السر ائيل و.ر كا'تهم ؛
(يلوح شبنة بيدهه جذلا . واما الملك فا فـركرك سا كناً )
متحائف للاحلاث
نتيجة مسابقة ثهو مايو سنة اar|
(لغز الفراثة)
يؤسفنا ازقلة علد المتسابقين هال دوزاعطاه
أ كثر من جازُة واحدة هذا الثهر والنا هنيٌ فتاة بينالمنسابقات وهي التينالت جالزُ هِ هذا الثهر وقد

دلنا هلما على قوة فـكر ها وطلاوة تمبير ها :
 (من ألي

كنيبن جز ...
الشهرت جزيرة رود
 لاوإية الأريبة عما حدث في رودس خلال القرون الوسطى

على سفح التل ! (ينغجر الكمزفيالبكا، والانتحاب)
 واءتن بأُمرم . لتطب نقوسم يا أولادي .
 عليَ انا أيضًا فكيف لا أشار كـك في آلامك
 المطية


بقادة شبنة)
 ابن داود وفعل الثر أمام عينيك . ولكامن ما ذنب هؤلاء التوم الابرياء ء لتكن يدك علي
 شبنة - (يرجع) الحرب يا بولاي ؛ ماذا تموقع منها ان الامور حتى هذه اللاحظظة سارُ ة على ماير'
 الاشور يينعلى الو قوع فيشباكاكنا المنصوبه:والآن بعد الفرأغ من هـذه الالها الـكبرى
 قالْد فرسانلك : (يتقدم يورائيل) حزقيا-اذهب. لتنجح أُمورك حسبـ أستحة|قك
 حززيا - اذهب. ليتتهن لارب على جميمنا ؛ (يشر
 والخفنوع)

كان كير الحمح ميمطى بقشور صلبة وكان يميش بين المستن:قات حيث كان الن يلتم النم واللانية وصبيان الراة الدن كانوا ينزلون في اللاء وكان بكنع الناس من المرور على مكنه للذهاب وعبادة الني في
 وحدث لي تأد فر سان القديس يوحا أراني بمض رجاله الاتوياء الاشيداء كلماربة ذالك التنين فلم




 بعاعة تأده لم ينس تنين رودس نقينى الايام في تدريب حصانه و اثنين من الكلاب على الحرب.

 التنين وطعن أسنانهما في بطنه
 ولكن بدون علم القأد وبهد ان صلى الفارس الشاب

 الحصان عند رؤية الو حش الهائل نتّل الالفار س من

 مرارآ بـيفه ,لكنه لم بستمن 'ختراق الaّشور

وفي الاثناء التي وقت فِّا وقائع هذه الرواية كانـ يقطن الجزيرة جاءة من الشجّان الاشداء عرنوا بغرسان التديس يوحنا




 وكا



 وكان البحر الابيض الموسط في تلا








 فزع ورعب من ههات حيوان زاحف كير ير يرن بالتنين ولمَ تلم بالفن طن طبية ذلك الحيوان ولـكه:

تسالت أصوات اللنْب والـخطط من ابلج العتشد في القاءة عد ساعهمتو بيخ الفارس البطلم
 في ملابـبموروهواله
ولكن ديودن أفى عملا ذهبيَا غالمـا اذ مهد في ساءة انتصاره الل خلع ثيـاب الفروسية كانها لا يستحقبا وانحنى وقبل يد القآدم مودطا أياه ومشى خارج القاءة منس الرأس
وسرعان ما ومل باب القاعة حتىناداد القائد

, تال أيلا الابن الشريف النبيل لقد غلبت تنسك هـ غابت التنين ويكق بك الآن ان ان تلبس
وب الفروسية كنارس للمسيح"




والثدابرة على الجماد

وانا نودع هذه السنة المعلية بسرور النازَز المتبط





 من ذيل التنين صر عته على الارض فتهورل الوحش
 عليه الـكابان وأنشـا أسنانمها نيه قهض الفار سمن على الارض وطـن سيغه في بطن التنين حدث عر اك حتى الموت وأخيرآ جاء الرجال من على التلال فوجدوا الفـارس ملقت كيت تحت



الغرسان.ألميفمل هذا الفارس هملاَ بجيدآ ذمبيك, وتن الفارس الشاب بمعفر الوجه في القاعة



 ولكن تل لي ما هو الواجب الاول الني تمطمته على
 فأحخ الغارس الشاب رأُسه عارآ وخهجالًا في


 شجاءتك ولكن الواجب الشاق الني يجب عليك
 اتاكم أول واجبات الفارس فاذهب من أمايهه

## MI



فكزن عهله من أعظم ما أستكشيفه الانسان بل أبدع
ما وحل اليه عقله من الابداع

 الا زندة و تصبو اليه نلاك النغوس و وهنا بدأت اللاغاني
 "تدفغ في جهات عدة واتخذت بعضها ما بين السهاء والارض سبيلا" فاطلقو ا علمَا اسم الاغلاني الروحية
 نوءا من الاميال والعواطف وما كانت "الا




 هز اتها المى أعالي الهطء عبيقًا زكيا
 حتي تصل اللي آذان لا تَسـع هrا تويات تلاك


يبكي الطفل فتغني له أهه حتى بهدأ فلماذا هدأ انه هدأ لاز تلا لا الاغلني قد هزت فؤ اده الذي
 ويني الحلادي لا احلته فتقطع السغرة الا لو السفرة


 هنون في عقله او فقدان لـ شـده تلاك هي الاغالي هز ات في الصوت هتزلها

 و جذوة اللابد وصبابة الوطني المـيم

 الارض يدير نظره حوله فالاريى الا أشو ألأَا وغابات - لا شيء في انلات الارض يـير اللفس فاخذ يفتع فه لينني وكان المناية قد المبته أن يفعل



 الهوت لا زيد في في سرور المرن او ينقص منه




 لتهسين صوت ذالك المتذر خير من كثرة التانيم ولقد ثبت بالاغتبار انذ التزن لا يدل على
 لازم لانه ام الو حي وعبوب لانهن روح اللها وحسن لانه دليل من دلائل الميأ: الحية المجددة ونمهة
 , طالـل كنت اقدر الز نيم بكل هذا التعدير
 بالتونماو انصح الةول لماذا الرآي فيبض الا الاطياين غير شُوف بالتونيم تني بقدرة على الليام بذلك
قلنا ان المقل والقلب يشتركان في الترنم



 من أعهاق القلوب والئن أطلق كلهيا بيغهم اسم




كيط حبه الني لا يكد




 الوطن الارضي تُ تُ الآخر ون بأناشيد الوطن


 بل حروب اشثد هو لا" من الحروب اللمويةألالان


كل دمهة زــكهبا في ارض اللربة والآلام

فالام الني لا شك فيّه الـن التّني دليل
السر ور يشهب بذلكا قول الاسوول يمةوب أمسرور




هطالب الزوجت !

هذا الهؤوان نمصناه فيا بيل ):
تورم الزوجة ان يلون الزجل صلبًا كلديد
 المجين بين يدبا ـ ا ان يكون قوي الار ادة مافي



 لا يوجه لفظة اواباب وبودة لليرها من من الأساء .


 ان يستق:لها بالابتسابة ويود عها بالقة الة الحارة في كل الظروف وان لا يستشيط علمها وينغفر لـا







بكل المبل المشروعة. تود اسن زاه جريصأ عل ارضأبا ميالاْ

يكون الهواد م.نصرف بذهنه عن عوده واما لان








 نوق الصليب وذاكرة:تذ كر بوتهو وتيا تـهـ وآلام الحياة وجد الابدية ولا ينجن اللتّنيم ـ واي أنسان




 وتلوبا الى غير مايمب ان تنصرف
 فاذا اتقولوني الابدية اللانايائية التيتصرف كا كما في - المتان دتدوس قدوس الرب القادر على كلز شيءه


 (وديع جرس إيوي) لي اذكنت لا'رنم

صناءته فطينا في مبنته البتطاعت السفينة اجتياز هذه الخاطر اللرية.قدنحورلما اللوامف عن سيرها , الكن لا تلبث ان تمتدل ونجري آمنتنخو المرنأ المغرب.
 اللاحاحة فالمطر كيت بسفينته لا عالة ولو كالو الا قوية الجوانب والمراجل متينة الصناعة والتركيب يجب انيكون القبطان فنيا مامرآ ماحيا
 وصيانها من مساطب الاخطار والانواء وهذا القول يصـت على كل حياة بثرية.
 رامت اللسلابة وجب ان تعرف مواق اتم المخور و.واطن المطر وتدار دقتها كو الطريق الامين. كبيرون من الاباب والاهات يكهاون غاطر
 الـطب المقلي والجسدي ويوردونهم موارد الملالك نغسآ وجسداً. يفعلون ذلك ليس عمدآبل جهلا هثهم.بقوانين التربية المةة . نا اسوأ عوافب الجهل . وأضن سبله.
ان في كل نس حية شماعة من الور الالمي
 هذه الشهاعة ويخن بريقا ؛
 مهه في أوقات تسليته ورياخ:ته .

رضي النفس في عله ولو كان شافاً لا متملهالً ولا متبرماً . كملو آ بالمطف علهـهـا لنصيبها الشاق في المياة ومتها الوعرة في انتاج النرية .
تود ان تَتْج روهه بروحها ويودد الهيا اكثثر من أي فرد من أفراد عيلته عبا لاقاربها مكرماً فياقنهر
تود ان تراه أسدلَآ لا فأرآ معطيآ الياها الحرية في ادارة اللمزل وتديرهـ.
هذه بهض هطالب الزوجة التي نقر ها علبهـا ونِهِاتمزيتها وغبطتها

## جهل القاللدين

ان وتفة على شالطيُ الميط وتسريح الطرف



 فنعلو وتّبط وتسير با الهو اصف الى عكسن وجهrا
 بتى كانت السفينة متينة الصنع دقيةة التز كيب كاريلة المدد قرية المراجل. وبتى كا القبطان خبيرآفي

ها الى الامام • يافرقت السلام هِ
ان النغوس "مينة ونهية وثل اللاكي انها أبدية
 لكن فداها واشتراها الفادي
لا فرتة الشرف النغوس ولاسوى هيا انقـذوها من مزاليق الموى
 من ينقذ الشبان غير الفادي
 من يتني بسلامة الاولاد من فن في يديه حيانمر ونجاتهم الا خخلمنا الخنون الغادي
 مي خدمة ثختص بالآباد ملا أنت في خدم الخلماد جكيمة مل تجذبين نوسنا للادي
مل تضربين المنكارات بثوة مل تنسقين المسكرات بشدة مل تخربين ثمارة الاوغاد ان كنت تحتاجين روح شِجاءة فسلي بسوع سلي يسوع الفادي
هو سيد الشجعان في أقواله هو سيد الابطالل في اءماله

(ناشد البن مزاري) لا تجّهون بفير هذا الفادي

الثاهدالمسيحي الامين والتليذ الخلصاللاليور

السـلام على الارض ولكن مطثا له أن يْهاون أوْ


منكل نبع قطز8
لا يعكن ان نُدخل اللسادة ني قالوب الآخر ين الا







 .

 أشبه زبهرة مكهد:لا زهمو بل تَيس على ساتها صشب على الانسان أن يمر نالثه بدقةالبصيرة وتوقد الهقل فان كثيرين من أصعاب المقولالـكميرة
 لان الامور الروحيـة لا يككن ادر اكا الا الا بالقلب


 لا يغّار الهل لنويالالصائرألمتوقدة بل لا صحاب بلالةوب النقيةnطرنىلانقياء القلب لانهم يايايون الشها وتد




 نيرلك بل يكمياك من الماثار والماطب

مانع السلام على الارض وجمندي أمين عاهد نـتسه




على مطاقل الخمية والثيطان
من ينثر في طريق حبانه أزهار المهةهوالمطف

 طريت حيانه اشوالك الانانـيـة وحب الذات نهذه

أيضاً تطلّ وتدي تدميه



 جابان ضمين تـيء الـن نغسك وتأثم ضد اله العقل السليم هو المقل المعيح الذي يتــذ

 وبستعذب الحق والصو اب وبستطم مذاق الامور







 وتع بصر• ملى هـنه الكمات اللهودي اُولآه



 وأُماالشابس الهوودي الآخ خر فتحادى في ارائه


 الالائكة البلشفية

## تقر يذ

أهدتنا بطعمة الانيل المسيحية عدداً هن نبها
 ,الحق ه والهـدد السادس من السلسلة الاتطهيرية وبعض اللبذ الاخرىوو الماضر ات الططوعة ا"أثملقة
 و川الخطية والتجربةه و هاموثف البجهور ازاء محاربة
 وكا تعالج الموضوعات المديغـة والا خالِية


"تح شرعت في مشروع ما عليك بآخاذ العهة
أولاَ والاكُ وخور الهزيهة قبل آماهه .اعتصم بالذطة التي رستهـها لنفسك حتى المنتهى فلا تثثيك المر اقيل بل ثابرعلى اللهاد وخير لك أن لا تشرع في شيُما
 .الققال لا "دع للمخاوف بنغذا الى نفساك
 , اذا تقشـنا لِل النحاس فالدهر يمحو ها واذا أقـنـا الهياكل وشيدنا القصهور فسوف تنهار ترابآ. وأما اذا

 على صحائف أبدية تبقى زاهية المى اللانماية

جلب البلشفيونك أنو اع البلايا على مملكّكّآل
 التقومم الاوسي وجهاوه يكاثيالتقو.م الاورُبي وكذا حذفوا من الحروف الهـجائية الووسية أر بية سروف الم حتى أمسى عدد الحروف المجائيـة واحد ونا حرفاً واطالم أُلْ العلها، الزوسيون في إحداث هذا

الاجباري في كل ولايات روسيا


 بكنيسة مسيحية فنـاول بیغهم جزهاً من الانبيل
world, as well as in society, always is loss of talent, atrophy of one's powers and lack of reward. Our senses grow by exercise, our muscles become flabby through lack of use. The human mind is a machine which needs constant attention to be kept at its best. The man who has plenty to do is happy in his task. He is thick in the battle of life and wins. He has many irons in the fire and forges new weapons every day for conquest. He does not wait for opportunity to turn up, but makes opportunity for himself. The remedy against sloth, as against other sins, is found in its opposite virtues, diligence, activity, vigilance.
"Know", says Al-Ghazali, in his $A l$-Badayat, "that the night and day consist of twenty-four hours. Let therefore your sleep during the night and the day be not more than eight hours; for it will suffice you to think after you have lived sixty years that you have lost twenty years of it solely in sleep".

How strenuous, how diligent, how full of purpose was the life of Jesus Christ. Men today are battling for an eight hour period of work. Jesus said, "Are there not twelve hours in the day? - I must work the work of Him that sent me, for the night cometh when no man can work". His whole life of ceaseless activity is summed up by one of his disciples in these words: "He went about doing good". He had no leisure so much as to eat. His days were spent in working miracles and teaching, his nights in prayer. The story of one Sabbath at Capernaum, as given in Mark's Gospel, astonishes us by its utter strenuousness, and its unselfish exertion. Life is a battle and there is no room on the battle-field for sluggards. The development of character, the progress of learning, the reform of society, the uplift of humanity, the salvation of the world, await men and women who will cast aside all sloth and gird themselves for unselfish, untiring, ceaseless service.
(S. M. ZWEMER).



 هو الملال في كل سيدئة أخرى - لا نجده الا في ضديانه

 وعشرين ساعة فلا يزيدن" زومه أثناء الليل والْهار عن ثمان ساعات وحسبك ان تعرف بعد ان تيش ستّن عها انك أضعت عشرين نهها في النوم فقط ه ه وما كن أكثر المد" والنثاط والتشثع بالاغراض السامية في حيباء يسوع المسيح ! يتقاتل الهالم الصنابي اليوم
 ساعات الهلا الثتي عشرة؟ - ينبني ان أنمل أهمال النـي أزسلني . يألي ليل هبن لا يستطيم أحد ان يعمل) وقد
 تلاهيذه : (ا جال يصنغ خيراً) هم يكن عنده وراغ من الوقت حتى ليتناول فيه الطمام بل ڤضى ليا.4 في التهيلم وصنغ المهجزاتى ولیاليه في النضرع والمصوات وان رواية واحدة
 وغربة لمـا فيه من دلا على انـKر النات.
 متباطلُ . و"نويم الاخخلاق وتقدم العئوم واصلاح المبئة وانتشال الانسونية وخلاص العالم كل هنه لا تقوم الا على

 (زويمر)
the branches. The movement of their limbs is almost as slow as the hands on the dial of the clock."
. Armchair sloth, however, and animal laziness are not the worst forms of inactivity. Mental sloth is far more common. The mind well trained is alert and active, full of vivacity and energy; but the mind of the idler and drone is half asleep. It occupies itself only with those matters which require no effort. A glance at the morning paper and intimate knowledge with the engraved symbols on a pack of playing cards are the total extent of its mental horizon, from sunrise to sunset.

And what shall we say of spiritual sloth; of the man too lazy to think of God or to pray, and so to grow spiritually strong. The wickedness of sloth is that it undermines character, destroys influence, and finally ruins life. The man of lazy habits is not desired in the modern world, where Push and Pull are written on every doorway, and where time is reckoned by seconds. The idler, the loafer, the sluggard and the litterr in the market place sit in the cafes or go to sleep at their post. Not for them are the high prizes of life. Theodore Roosevelt characterised the present call for a life of toil and diligence in one of his great books entitled "The Strenuous Life." He practised what he preached, and often in his hours of leisure did the work of six other men. The library which he carried with him on his African hunting expedition, by its very titles of so many and such worthy books, is a rebuke to those who never read even while at home.

The penalty of sloth in the business

 والسبات لا يششنل الا في الاهور التي لا تيطلمب، جهداً ولا



 يخرب الحـياة خرأباً. والانسان المحل في عاداته مبوذ في هذا
 يكعى فيه الزمن بالثواني • وكل كسول بليد الـلـركة" يرودو في الاسوق وزيكف على اضاءة الوقت في القهوات أو يستليت على أسرة النوم والمحول لا حظ له البتة في جمالات
 المبروف (بالحماة النشطةه على المُد والمجهاد وكان هو نغسه -نالاًّ لمذا النداء وفكن يعمل في أو يقأت فراغة عمل ستّة هن الرجال وتد أخلذ معه في رحلنه الى انريقيـا لالصيد هيكتبة حافلة بك الـ صنوف المؤلفات القيهة مبا كز عبرة الغيره من
 ان عقاب الكسل في عالم المـل وفي الميئة الاجماكيةهو






his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth." (Prov. 26 : 13-16)
"I went by the field of the slothful and by the vineyard of the man void of understanding : and, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall was broken down. Then I saw, and considered it well I looked upon it and received instruction. Yet a little slumber, a little folding of the hands to sleep. . ." (Prov. 24; 30-33)

A greater than Solomon has taught us that sloth is not a weakness of habit but the climax of guilt. It is Jesus, in one of his great parables, who designates the man that neglects his talents, that buries his opportunities, that is indolent in his enterprise and remiss in his duties, as a wicked and slothful servant.

How great are the varieties of sloth! How many are its causes! Physical sloth is never attractive. The human body is so supple, so marvellously contrived for every variety of movement and exertion, that we love to see it in action rather than in repose. In our menageries one may see a South American animal called the sloth from its awkward and clumsy movements. When first discovered in Brazil; an early traveller described this ungainly, brute, which lives in trees and resembles a clumsy monkey. "Here in Brazil," he wrote, "is a beast so slow in motion that in fifteen days he cannot go further than a man can throw a stone, whence the Portugese call it Sloth. There are more than twelve different species of this lazy animal. They are helpless when on the ground and seem at home only in the trees suspended, beneath


 فاذ" هو قد علاه كله القريص وقد. غطلى الهوسج وجيه وجدار مهجارته انهدم . وقلـت تعلماً . نوم قليل بعد نعاس قليل . وطي اليدين (

 يسوع الني أثشار الى الانسان التي يههل بو'هبه المكتنزة
 في اداء واججانته كعد شرير كسول .
 اللدني غير •-ت"حب لان البسا المشري مرن الينالات قد توخي في تركيه وابداءه صلاحيته لـكل حركة وانجهاد ونود ان براه دائـــا في سركة وعناء لا في بلادة واسترخاء .




 الحركة جداً حتى اله لا يتطع في خحسة سشر يوماً اكثرمن
 ويوجد أكثب من اثنتي عشرة فصيلة خخلفة من هـنا الحيوان اللبيد . وهي (هلى الارض تستلية" لا حرالك هِّا وتعيش معلتة في أغصان الاشجار . وحركة" عضلاتها أششه
بعقإرب الساعة في بطكهاه •

غير ان استرخاء بدن الانسان وكسل الميوان ليسا باسوأ هروب البلادة والحونول لان الكسل المقلي أكثرمنهـا
and scorpions were the chief animals, and there was no man, or mammal, or reptile, or fish. Then came the age of fishes, then of animals like the frogs, then the reptiles all of these in turn becoming the biggest and strongest, only to be replaced by others which ruled them in their turn. Finally came the mammals, very different at first from what they are now, smaller at first, then growing larger and larger till we have some such as elephants and camels. Last of all came Man, weaker in body than all, but mightier in mind, the great connecting link between the Animal World and that Spiritual World of which God is the centre and the inspiration.

والمقارب كانت ني عصر من الصص:ر أم الحيوانات ولم يكن هناك انسان ولا حيوانات بن ذوات الثدي" ولا زهافات ولا نمالك .
 واقوى حيوانات الارض وظلت كل فصيلة سيدة في دورها حتى تسلطت علهيا اخرى وحلّالت حملها. واخياًّ جانت


 والجمال وآخر الاكل جاء الانسان اضenونا كها جبيا ولكنه



## THE WICKEDNESS OF SLOTH

In a sultry climate, and when the wind brings lassitude and laziness on its wings the average person is not inclined to the strenuous life. Those who dwell in the torrid zone and in southern lands think they have some excuse for habits of ease and hours of slumber. How easy it is in summertime to nod and yawn and go to bed: and yet it was an Oriental who wrote the strongest words against sloth. In the Proverbs of , Solomon one may collect a necklace of pearls on this subject. The picture is perfect; the characteristics of the slothful man are unmistakable :
"The slothful man saith, There is a lion in the way; a lion is in the streets. As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed. The slothful hideth

## ثه الكسل

ينقد الانسان مبله لحياة الحركة والنشاط في كيل طقس


 ويسهل جدَ على الانسان في ساعات الصيف ان ينكس رأسه ويثنالب ويستلقي ملى سريره ولكر.


 غير ناقصة وتظر صفات الكسلاه بلان بكل وضوح لا غبار - علهـ

هوال الـكسلان الاسد في ألطريق الثبل في الثبوالعع. الباب يدور على صائرْ والككلان على فراشه . الكسالان
works of God are usually carried out by slow means and by small instruments We have reason to believe that most parts of the earth are either slowly sinking beneath the sea or rising above it. In the first case the sea gradually advances over the land, wearing away the rocks, filling the valleys as it does in such countries as Scotland and Norway where you can go by steamer up narrow sea-passages between beautiful hills. In other places, where the sea is retiring, earth is rising from the sea, and all those materials which were brought down by the rise gradually become dry land. The sands becomes sandstones; the mods become clays; and the little shells form a white rock which we know as limestone. It is by changes like this that we find hills like the Mokattams, now far above the sea, full of the remains of sea-animals. If you go to the quarries north of the Citadel, you will find remains of crabs, and other animal shells, many of them very different from those now living. In fact we learn from our study of the earth that not only has it undergone slow changes of this kind, but that the very life itself has been changing. In all countries you find that the earth is made up of different materials, lying the one on the top of the other, usually in regular layers or bands; and in the lowest bands, when they have shells in them, these are different from those in the layers which are higher up. And in some places, where rivers have flowed out to sea, they have carried with them animals drowned during floods, the bones of which have fallen down to the bottom and become covered by mud. In this have been kept for us remains of the animals which lived on the earth in early days.

We have learnt by ways, which it would take me many hours to explain, that each group of animals, beginning from the lowest, has a time] when it was the principal one on earth. At one time animals like? crabs






 الارض عن سطح البحر تفيّ تالك اللواد القي رسبت في






 حيوانات اخرى غختلف كيمرآ عن الحيوانات المبة الآن.



 وفي الطبقات السفلى اذا وجد بها اصدأن زامها غيانتان عن تالك التي فيالطبقات المليا. ويجبض البقاع حيث تصب

 الطين وبذه الوسبلة تد حنظت لنا الطبيعة بقايا الميرانات التي عشت على الارض في المصور الاولى.



a hard stone bed is met, there the rain cannot act so strongly, and you get a little step in the valley, or sometimes quite a high one. Every rain takes away some small parts of the hills, and carries them down into the plains; the broken material is laid down as soon as the water can carry it no further, forming the terraces which border the Nile Valley, near Heiwan for example.

But part of the smaller material is carfried to the river, and you will notice, after a great rain, that the river is very much coloured. This is due to fine matter mixed with the water which is carried out to sea, so that for many kilometres north of the Delta the whole sea is dirt-coloured instead of being a beautiful blue. The red mud of the Nile is of this nature.

But all this is not lost. It settles down into the sea; while other material, a chemical substance called carbonate of lime, of 'which the rocks near Cairo are composed, is carreed on with the water further out. There hundreds of little animals, looking like specks of jelly, and so small that we can only see them with the microscope, are ready to take this carbonate of lime, and make their little shells out of it. So if we could look under the sea, we should see, near the land, sand falling down to the bottom, further out fine mud or clay, and still further out the animals with the shells. When these die, the little shells also sink, to form a white mud. on which move many sea-animals, such as crabs and sea-urchins.

Bu : you must remember that the earth if not keeping still. In places it is being shaken by great earthquakes. But the greatest

اصطدمت الامطلار في جرينهـا بطبقة هن المـجارة الصملبة
 الاحيان مرقعات صغيرة أو كيرة في الاودية . وكل معلر يكنسح امامه بعض اجزاء من التلالل ويتزل بها الى السهول وهنالك "ترسب هذه المواد المكسرة في بكان لا تستطيم المياه حملها منه فتكّكن المرتنهات مثل تالك المتانمة لوادي النيل o وتِّاً


 حيث تصب فيالبحر ولذا السبب ترى لون مياه اللحر على بضعة كيومترات شثلي الدلتا هعكراً بدل ان يكون ازرق

:
ولكك. هذه المواد التي تجري متسارية المى البحر
لا تذهب سدى بلِ ترسب هنالك في قاعه وهنابك مواد كماوية اخرى تعرف بكر.ونات المبي (المركة منها بعض
 أبهد من الاولى . فتستقبلها مئات من الحيوانّات اللاقيقة الصغيرة تشهي نتط الهام ولا "رامها المين المجردة الا
 الخترق الانسان ببعره عمق المياه برى قريباً من قاءه ر.

 تكون طي:ا أبض تمرح عليه انواع كثيرة هن الحيوانات الـائية
مثل السرطان وقنافذ البحر •

ومن المهوم ان الارض ليست بأقية على حالة واحدة فني أهاكن كثيرة هُهها الزلازل المريعة هزتا عنيفا غير ان

# Orient and Occident 

## Is July 192 I .

No. 7.

## GODS WORLD.

- 

(Resume of a lecture delivered by Dr. W. F. HUME, Director of the Geological Museum in Egypt, at the C.M.S. Hospital, Old Cairo).

The world we know is a proof of the immensity of God's powers. Astronomy has failed to limit space; the study of the earth itself has failed to limit time. The earth is undergoing constant birth, decay, and resurrection; every day a change is taking place. The sun, shining down on the rocks, heats them, then perhaps they are suddenly cooled. The result is that they get cracked, and if one walks across the desert we can in many places see stones of every size still having their old shape, but so cracked that they are ready to fall to pieces. If any of you go to the top of the Mokattam or Helwan hills, you will find such pieces all over the ground.

Then comes rain. It finds these pieces and finer dust ready to carry away. It reaches down every valley, and sweeps all the ground away till a harder surface is reached. Then it cannot wear things so quickly, the rain follows the hard surface, and, as a result, we have the flat-topped hills that we know so well in Egypt. But here and there are cracks in the hard ground, which may have softer earth underneath. The rain, moving quickly, eats out these cracks; then pieces from the side fall in, and we gradually have a valley formed, which gets deeper and deeper. At every place where

$\overline{\text { a }}$

مــــير المتحن اللمولوبي المصري
بدار المستشوف الانككيتِي بعر الفديكة


 لادوار مستمرة من ولادة وفنا, وقيانة والتغير حادث فـيا
 هذه بنتة فتتغلق وتششقق واذا سار ساثر في الصحراء يلتقي

 صعد على قُة جبل المتطم في مدينة القاهرة أو على تالال


 طريتها حتى تصطدم بطبتة صلبة من ألارض >يث لا تلا الملاه على حل الاشياء مسها فهعبر هذه الكطبتة الصـلبة وتتكون

 يكون كَتها طبقة من الارض الناعمة فالامطار بسرعة جريانيها




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

-


ثانوي ابتلالئي $ا$ اخليت خارجيت . موتع المارستَ هتح اللغايتا

,
اعتناء خصوصي لخير التلاميل بتريتيمه
أخلاقيا وجسهيا
زيادة الايضاح تزطلب من ادارة المدرسة
وانظظر صيفة چڭץ منهذا المدد



تصدر (1)

باب الدن والادب

> تصادم المسيحيت
> ع الاديان الاخرى

(غ
 الاحدان الاخرى وسيبق هذا الصـراع عيدما حتى






ليــت واحدة نهالانا فريدة يب باباها .

الإديان الاغرى تمجز عن انـ تــد طابات
البنا البشري بن علية واجنماية واديةرور مية

البرلـانية ولاز مسأهد الملم والجامبات منتثرة في


 على الدستور وحلفو ابالةر آن على تأيديد مبادئالحرية والاغاء واللساواة . وليس من ينكر بِين الآين جابوا

 ولو أن بمض المسيحيين بأون اءهالاً تتّبرأ منها اللسيهية وتتنصل من "تبّتا .


 على طبقة بمينة ورقهة مكدودة من رقاع الارض أُصبحت وقد كسرتأُسوار هـذا النطات وأخذ
 وسارت البوذية على هذا النحو منذ أمد بميد
 قبل الميح ووصلت الى اليـابان تبل ولادة مثمد واستولت على سيام كها قيل ونات الته و وقد كانت ;ركستان وآسـيا الوسطلم هيدانآل المنازعات بين البوذية والاسلام والمبيحية والاحصائيات الدينية
 بين الاديان الهالثة . وكذالمهـل الاسلام أم البيثات المينية

عديدة تشبه اللسبيجية حتى قالت الشيع اليسوعية


 تاتام اللفلام في تارتي الفريةا وآسيا لا تا تال الادبإن غير المبيحية على ما مي عليه في جورهر ها وصغاناترا و'مؤثر انها ـ فا مي البوذية اليوم في القرن المثرين مثلاً وما مي التطور ات التي جازتها واليا والؤز اترات
 تجرد من روح التمصب والتهيز اللديني - في يؤلهنه


 والنباوة . ولا غر ابة في ذلك لان صلو الو اتهم مائنة
 ثهم أحد المرسلين هتدل سياء الكهنة البوذين


 وانا تتزنع عن زسويد ص.فحات هذه البلاة بسرد سخائ المبادة البوذية الشائنة في بيلاد المين والتي كن تجدي نِّا التطور ات شئًا هذكورآ. وقد يقول البعض ان الاسالام تطرر عها كان عليه وقطع اللى الامام شوطاً بيمداٍ لان الالاز الك قد أهلؤا الدستور ولان الفرس ادخلوا الاصلاطات

وتثقيف العةول وبــط هـاني الحلماة واغر اضبا وتد

 الاجتماعية اللسيحية في هيئاته مح الاعتصام بقرآنها ونبيّه.
وصراع السبيجية أدبي روحي أيضتا هني

 واليوم بجـد في بلاد فارس والروب وتر كستان وانغانسـان ألونًا من يؤثورن بذل حياتهم عن انكار اسم يسوع اللسيت ووبجد في بلاد المند


 عارة مستـةلة ماليًا وادارياً عن الالارساليات الانجنبية وقل هكذا عن افريةيـا والصين واليابابان وجز اُوُ البحر وكل رقاع المبور .
 الار سالياتو البـثات ولا بلى كثرة عدد المتنصرين , اللكتب واللطبوعات والالنشر اتالالسيحية بل تل ت تكز

 خآوها من هاليب الاسيح ذاكُ الأي يوقق بين الاثشـياء الـلاثة المظمي في الحالم ومي عبة الها

 والحر بيةورلكن نتيجة هذا الهر اع اع هؤ كدةورالظفلر
 حت قيام اللساءة. ني ستخر ج البيـيحية من هذا الهراع فأزة

 الي" كل سلطأن في الـطماء وعلى الارضه .أليس







 المسيحية في مراع لادخال الامدلاطات





 نتيجة جهود اللكايات اللسيهية فيّ تنور الازمهان

ذ: ذ-

 ابطالاً يتنى بانمانا الملفت بمد الكالفن : وانيأرومالآن الها الزملاءان ان انودك اللاطريق منه تكتسبون شهرة : نالدة شخرة الشبجاعة والبطولة

صورة أخرى من الشجاءة -

في وسط الباطا اللمككي هيث كانت تمتر الهعارة فضيلة والزنا والسكر شهامن وتف يوسغ المبد البر افني وامضًا كخت قدميـك لـ شهرة ومركز

 المام اخاب الظالمالم وتف أيليـا النتي اعزل لا مدانع ثميه ولا جيوش تفيه وتالل للملك الظًالم هانت وامل بيتك مكدر شمب اسرائيل بملك

المامالكنة والكتبة. المامالسندر. والانوياه وتْ بطرس العياد الماي وتالل واذكنا نفحص اليو عن الحساذ الى انسابن ستيم باذا انفي فليكن مساوما عند جميع وجيم شمب السرائيل انه بالسم بسوع النامري الذي صملبتو $ا$ أنتم الذي
 بيظا كانت الاولاد تلمبوكانت تحلف وتشم حسب عاتها ونغ ولد مينير وقال انا لا الهب C

 ملكَّآلرب وسسيهه . فانتحي أيتها الابواب معاريـك ليدخل ملك الجمد

الشـجاعت الا>بيت
(بتل أهد ادباء كاية السيوط الانبيلية)
رأرجل مثلي برب ومن بيلي يدخل المبكل

الشباب وتف القوة وكل شاب يمجب بالقوة ويكدهسا سواء كانت في نغهه او في غيرد
ولاذالشجاءةت أعظمها فيكلمكان وزماذيتهدون بابفاللالشجهانو والابطال ولمد كثت تيهمه الايام متلمذه الكـكايات

 زمهب كنزة اللجيوش وعن فانح لم يثنِ عزهـ وابل الاماس وكرات اللدافن مر نسع عن هؤلاء فييد ذلك الينا مكايات الاسكندر ونابليون وهابنل وولنجتون وجان دارك والنساء الباربـيات أيام حربا وبالبيمين وكيت انثذن عاصبتهن الميمة .
نسـه هـذه المكايات وامثالمـا نتجيش في

 صديق يرزيضه
ان من يجندل ابليس وماءئكته وامو انه اللير
منظور ربن لمو اشجع واتوى منن يكارب اجساماً منظور:
فد يأني لكك الثر ويآني لك المرب بو وانتبيد عن الناس. بميد عن الز باءباه وانت في الظلمة، فاهذر منه وكن شُجاعاً وتاوم تريد ان تكونشجاءاكا نتخع عن المو ائد السرية


 ووجد وجه آخر لمذه القضية . تُولانانا لا اعمل

 الوسط الني انت كأش فيه. ما هو بو تثنك ازاز الثر المنشر في بلدك في كينيستاك في كايتك


انت تكرهـ وتز ذله وتحتّره عالمل على ازالتهع اني آسن لان كيزن نمنا يتسترون على الشر






الـكذايِن والثتامين فـن يريد اذيشم او يكلف فيتنح في بيمدآ

 الالنسـان والثانية "غتّص بقو اه الاديبة وبيّدر علو
 الشجاءة الادبية عن الجسبية





 وفال أحجد ادباء الميحين
لس الشجاع الني يكي رزيسته

وقت النزال ونار المرب تشتسل
لكن من كن طرفةاً او ثن قدماً

عن الحرام ذذاك الفارس البطل والآل لنسألكيغ نكون ابطالا" : نكوذ شججانا أولا بتلبنا على التجر با
الشبابالشجاع هو الذي اذا التها التجربة

 ولا كتتر الخطية احتقارآ. كالشاب القوي هو الني

 اشجع من الاسكندر ونابليون -
 تأدبة اءهالنا








بالهموبات ra هـه بهض ضروبالشجاءه الاديبة التيزد دان

$$
C_{\text {C }}
$$

## مأساهة الحياهة !





 بد ان غالب الحياة وغالبته وبالهما وبالدته وذاق


 الزيلة سترآ. نجل تكون هذا الشهجاع ?


 يبب ملينا انخب الصالاح والتّرى
الالنــان النجاع هو الذي ييش في وسط
الاهو الل والثـرورعيشة الصـلاح
 الانســان الني يخار بكياته وسط المريق اللائل


 .




 وتكك ومالك وع:ك لاجل لائدة الآخرينوعبة

ثالثأ - في مساءة اءداثنا وضط انفسنا وت

ان هب الالتقام طبيهة في النس فالانسان


نم ان المقبة التي تصهدى سبيل الايمـان المام كثيرين في هـذه المياة ليست صبوبة الايمـان


 الطبيمية التي لا مناص من ونوعها متى مال دارون ننسه هي اءتقادي ان السمادة سائدة في كل مـ مكن
 واستنشاق عذب نسيهاه، وقال فريق آخر انـ

 رأيت المر يطلب باجتهاد رغاتب بهة ثفي ابتّهاده ريد سـسادة ويعد غنها لذاك أضاع في الدنيا مراده

نارن سعادة الانسان منـ
وفيه فلا تقل : اين السمادد
حسن مذاوذالك واكن كلا الز كمين لا يشفيان
غلياً وليسا حجة توبة في التأويل
 الحياة لانا تصمر نفوس البشر ونخاتق فيبه المبزات الفروربة للا خلاق القوبة المنينة فكهما ان الذهبِ لايخلع من الشوائب الآآذا احترق في وو تقة النار
 الانسان لن يسـتكل اسـبـباب الزجولة ويستجم

ما مي المـيـاة والى أية هاوية انت سسوق لـج اللهةر ى وآثرت المو دة الى عدمكا الاورل الما الآل ذ
 من ذرات الكون الضائيلة نتسال و انطلقَ، بمنا فينضاء اللمياة والمس بيدك الناهة خشو تنا وامش على تدي اتماك اشو اكّا .
 أناته من مظالما المياة المصاءدة المام عينيـه .لان آلامها شالمة المليةـة جهـاء. . آلامبا في الـكوف والا كوان المالية من البة المدينة المثبة وفي الداثن والتصور المتععـة بالتوات المدندقتـة . في فلوب النتراه الآين ينئن من وطأ: الـامجـة والورز وني
 على رؤوس الاخيار ونوق هلمات الانشرار

 وهـذا الالم هو المقبة الـكأدا الني يتهن با با الانسان وهو باذ في سبيل الوصول الى المق الاللمي لان فيكل نس هيّة شساعة من النور الالمي
 للوصول الم المت واكن آلام اللماة كثير آلما تطنى"


 ब!


 الخيرات وكثرت فيـه الالطالم والامانيا التومية بل
 وا الت الايام طظالماً.
غير ان الني يزّساهل عنهالالكيرون هو وتوع البلايا تلى الاخيار والاشر الر فالبرا كين تقذف عمهـا على الصالـين والطاللاين والاوبئة والواندات نحصد





 شيثراًه
رويدك أُبِالالانسان فأنت قد سخرت توى الطبيمة وسابقت المبانبان وبجرات الانسطاك و نتلت

 الذالالف فيا ولماذا تتسب النكر في ماورلة حل اسرار





 الاتثياه وهكذا هال ربال لايوم والآلامليس نتطنخالت الميزات بلت










 الدالي لعى ان ضروب الشجاهة البـدينية والاديـية والمبقرية في الحيـاة والنبوغ في مغطارها المأأمور يكتسبا الانسان بخر ضه في معبـة المباد والآلام. واذا ادرنا الطرفنيو هالة النفس الروهيـة



 الحم الالمي الا وكان تمد جاز اولآدورآمن الآلاّم


وجل - ومن سار على الدربّوصل واما الر كانت آلام الحياة ثنياك ومغالمها
 عضـدك فانستح المبال لمـيرك كما ثال الفيسون

تولستوي ودع الاشدداء يجملون اثهالملـ
 (حبيب)

بالانسان الى الـكالات النفسـية نالشجاءة والثبات


.
للك بنية سامية في هـذه المياة ان انصين من
 في سبيلك ولُ الطريق من ابو بِاغـير هياب ولا


حزْقيا - اِحارس مامن الليل ؛(يذهب توآ خحو
 عرقة إيضأ الارس - ليكن الاب حصن هسيجه يا بولاي 1 لقد اضطعر مت النير ان هذه الهلية في هِ مس مدن





 الني اشعياء همدنى محرتة بالنار . وبقيت ابنة

روابة
 الفصل الثنا - المثهد الثاني
( نوق نسطح القلية تجاه الباب الغربي - في في ظلهية


الـارس - هايا حارس ما من الليل وايا هازس ما من




, تأٌ شديد)
الجمدي - بــ منكم هو سيدي الملك؟ إيصفح مورلاي عن رسول السوء ؛ ياللار والشنار ؛

> ويل لي!

الكل - ماذا تقول با هذا الجمدي-الفار سيور ائيل !قد هالكاوياليتهبثرف

بل بخزي وشين!
ال الكل -
 التحمت خيلابابيلهـمب وسر عان ما الستولت
 الادبار من ميدان التّـال وانبرى الاعداء
 هرب قائدناوتثتّت شملنا وقصمتسور اعدنا


 وانا وحدي شقتت لنفسي طريةًا وافنت من الخافر الوابطة في بضاين التل وجئت هنـا وحاي بغذه الاخبار السيئة. لاطلمت شنس و هذا اليو النحس ؛ (بصيبه دوار فيسرع البابيم (
 ليس بوت الهار !


مهيون كُلاة في كم كخيمة في مقثأة كمدينة عامرةه آه الو لوا ان رب الجود أبقى رنـا . قية صنير ةلصرنا..... ها ها هاك الا ناراخرى 1 سهم ناري آخر اخترق قلب حزقيا المسكين : ولكن قل لي بكت الله ياكيالياقم اين تظن ذلك الوهيج اللمتحر \&

 سورق .كأن مشعلا بهتو ويتايل فيوجرهنا.
ع:د أبوابنا :

سوءآفي داخلي





 المال . وعا قليل سيضربهم سبكو في في سهول

القا:أد - كيت يكون هكذا :




 أشوري على الابواب ومعـه عسرة محاربـ وجيش عظام من الفرسان وقد جاؤا

 هـالِ شروط سـنحاريـ لاز الالصريين قد كسروا شر كسرة وتنـر قو ا أيدي ســانا .
 ويخربو نrه في أقفينهم حتى رفَح والو الو ادي .

 يا بولاي الملك 1 شج:4 - اخسا" أيبا المبد الـكذابِ ! انبا لدسيسة


 الجمدف المارت ريما أروي لِلالتـكـ حقيقة

 اللني جلب علينا هذه المصيبة لانه قبل الـن يَتلم رح الاششوري عينيه جثا على الارض
 جثا وعيناه ووجهه تنزف دما فـد الو الو شش


أه من ذلك الثوثار الؤَّاءاوهل في هذا ما يدهشك الـا سادتي





 وكان المظر ر هيباً جدأ ولا أعلمَ غير ذلك

 انت! لقد مثلت دور الاجل . الابس دعلك

> (بخرج بلمندي)
 (يّع من تحت صوت بوت انتصار )
 ا'يها الملا مذا صوت بوق أشوري
الاكل - أشوري ! على الابوابس ! (ننغج أصوات البكا والنحيب هن تحت )
 الاتراقي. (يدخل يوآخ هنصطر باً)
يوآخ - هـك




## الشرقو والغرب

 لمثل هذه اللساءة، هذا وتت يجب ان نصارح فيه جـلالتك بالمقيقة \&ما مي ـ واني أقورل لورلاي انقلب هذا الشهب فاسد ؤئيخيون
 .
 الثارج) فندكات هز مثل منيه : (يعنون بابماءم)

 اموات - (من أنسلح المنازل الى جهة الثيال) لنأكز
 هؤلاء 7 ملمون اليوم الاني فيه حبلت بي أئي الياقيم - ليتني كتت الليلة جدة هامدمةتحت اطبات الثرى
هزقيا - كنى الثد أُماب الني أشمياء بقوله . مكل الرأس مريض وكل القلب سقيم • من أسفل القدم الى الوأس ليس فيه محمة بل جرح وأحباط ه ـ يالعار ؛ عار سحيق أنبه
 لنقبل ثروطهم هما كانت ونقـة المدينة



وربطهم في حبال كلـلـية وهو الني أنُ في الالتسلم ملم
 تَّزع انفاسه من بين جنبيهوتودي بياة ذلك
الككب (رئي وزبد)

يوآخ - (بكدة) انت أيها الاجني اللهين ا الت اعرابك الاخساء, لا أوا هذا الام توعدورنا
بالترد والمصيان
القآد - ها : وماذا قكت أناء

بوآخ - وم الآن يطلبارن الـمطا لاوئك الرسل الاشوريين بالدخرل في حضرة الللك لامالاء شروط سنهاريب لكي لا لاشت عليه عصـا الطاءة بهد الآل ذ وسيقبلبا الشعب بلا شك
(بغلا شبنة مثترساً كن به مسٌ من البُزن)

$$
\text { حززيا - يقبلها الشهب !يق:بلوها عارآ علهــمـم } 1
$$

 ياابن آسان ان لاتهي أبصارنا بابهـه الاخبار الالفجمة-عليكبإباوكك البؤساءاءللساكينودبرّر



 اللكفار مع الاشوري الكفار ولنقاوم مشيئته
الى الابد.


 عصا الطاءة واثهار سيةفك في وجهه ${ }^{\text {ع عليك }}$ ان قَبل شزوط سيدي الملك 'يها اللكنعاني النذيل فتخلص انت وبدينتاك . وهــنه مي





 والا مجار الاكريهة ـ وتسلم الآبنابكت ونساء تصر كٌ واولادك ليكنّ" سـر الاي وخصيانا فيا في فهر مولاي اللاك ويؤخـن فتيانتك وفتياتكت


 انغجرت عد المبارة الانيوة)
 : - - $T$



 وكيف طرحه عاري ابلبم المام باب مدينته

 أنت التي أودعت ثقتك في مصر أكثر من الاله المي • فان الآل مهر لك تلأك المُعبة المرضوضة والحائط الالألُ :- وآسفاه! وأنت
 ويخني وهمه
 كنم تطلبون فاطلبوا ـ ـ تالوا ـ ارجهو ا .
 أجيء : انظر اليّي يا الها في هذه الليا و وانانرّريد وحيد(يدخل يورآخ والياقيموالتأثأد ومبمى الرسل الاثشور يون)
 الحقير ? اسمع يأبأبالامامي المترد دكّة مولاي الللك : هان رأُسك الآن في الآهبولة أيها

 القوية وأخذت مئتي الف بن شمبك كبارآ آلا وصشارآر ربالا" ونساء غيمة لي وما لا يكمى من الاسالاب-الخيول والبغال والميرو الجالـ والبقر والنم - وقد ضيةت عليك المانافذ في

 تسمع ابيا المبـد المامي sألا تمنطرب من



انت ياوزير الخزينة: أيرماافضنل هيمل بيت
 الذهب والفضسة التي في بيت الرب وخز الئن




 .زوغ الشثـس في القصر باولادي وبنـاخي




عليه متألمن)

الياقيم - اصمصت :
 .

يا مولاي!

 وشربتاناكا



 واعتبر ان كـت كن يعتبرون .
 قد اخطاُّت. فليفمل بي سيدي ها يشاء، فقطط يهعو عن شهمي هذا البريء !
 إلهك لان سيدي اللاك في هاجة شديدة المى الذهب لينقد اجور رباله والى النساء لنفسـه
 فاهم إلهك على يجاة نغساك وساكلامة مدينتكا
 شمس الهار فافسـح ليالطر يق خار ج ابو بابك .

(
الياقيم - (لمـلك المصاب) عليك ايها السيد المُوبو
ان ت"ّبل هذه الشروط فدية لصميون • يوآخ- نع لا جل خاطر صيووندونسواما يامولاي القأد - ان الذهب يخلص مدينة اللمي الم شهمها
فلا يإلدر ولن يقدر .
 حزقيا - الذهب ? هل هذا هو يوم شآريا هوبوب? هل هذا هو يوم عمانوئيل ? لا بل هذه اقتم


 . 18 Stabl
وكانـأُصفر الالتسابقين ه سالي يمقوب ه، وقد
 الني انانايتططشان اليه وارسلاه المرفيق لمانماوبمث
 طول الليـل وخيداً في الطلمة والبرد واضغًا يده في ثقب صضير كان زممعا ان تتدفق منه اليـاه و تثنرق . 0 !
 خاطرت بكيانها وذه:توتوحيدة فيظلةة اليلي لتنةذ 'قطار من الأدفاع في قنطرة مكسور رة والــــقوط في الماء.
.رشفيت نصر انه روي قِــة فالاح مكسوي رنض ان يزشد الجنود الفر نساوريين اللين أَوْو المهابهة.
 وهددوهبالموت
 عن ضإبط هصمري في ملدرسة البوليس انتــذ نتاة كانت مزمبهة على الغرق
هر ناشـد غبريال ه روى أيضًا قصة انقاذ من
الزرق وقمت في بلاد المند


اللى الباقم) وهوذا الآن أدنع خاتيلمالمرةالثانئة لاسجّجل به كلىنسي الهار والويل ولتكن الارة
 الباقية اللىالاللا الحي القدوس . اذهب واكتب:
 كل ما تفرضه علي"ه . اذهبوا اعني إيا السادة ودعرني ادوس هيمرة غفب الله وحدي

 على اللدينة ريح شرقية جنو ية حارة تمرز اوراق الاثشجار اليابسة في نفناء القصص

 رأهه رويداً رويداً)
المارس - أثى صـأحوايضًا كيل :

 الحـارس - ان كتم تطلبون فاطبوا : ارجهوا تالوا

صتحائف للاح الاث (أُاصيص الاءعمال الذهمبية) باتلام الاولاد والبنات بهد قر اءة مقالنا اللنشور في عدد يوليه الالافي
 الاحـداث بارسال أقاصيص مـا ترأوه أو سميوه .

فوعظ وعلم واذكى في صدور الناس نارآ لا يطفيها الا نيل الحرية ومن ثم هب" القائد الهظايم ميشـيل بر انكوميل بييشه فتم له النصر بِّرير الالبلاد من نير المبودية وحدث ان ماتت زوجته الابينة وخلفت







 اللرش ان هو غان بالاده مبرزة لـ المهـ السلطاناني


 اللوت فذهب في منتصف الليل اللىالحصن الاول حيث وجد أباه بتقلاً الحراســة بنـنسه لانيجاز


 والله حتى عَرب الجيش التركي فلم ير الولد بدآ من

 وبهد عر اكُ طويل مات الو الم بـربربة في غامرثه

رجال كاوا ملفلين فيجطام سفينة كسر"با الوابع
 وان تّك

 الاولاد والبنات في المدارس بالمرينات البدينية حتى


عن رجل تألم لانقاذ أمه من بيت كترق





 في التاريخ


بلغاريا وها كنن نطامبا بـصها:

## علل ذهبي من بلغاريا


نعلم مـا دوّن في بطون الثو اريخ ان الآر الك عندما حكمو البلقان اذاذق الالاهمالي هنروب الالقسوة



من شهر سبتمبر نظرت من بمد سفينة مكسورة
 في سواري السفينة نتزلت واخبرت والدها بذكلك فنز رأسهُ مابتدأت تشجهس حتى رق قلبه فاحفضروا قار بهم وساروا اللى ان وصـلموا هنالك وكان قار بار بهم
 اللفتاة ووالدها وأخذور الى الفنار سالمين فاخذ



 هدايإجزيلة وأخذو اصور تها فيك وكل علاتالتجارة
 الاششار وهـذه الفتاة هشكورة جدآلآلانا خلصت
 الدنيـا وزيادة على ذلك مي التي ثــجمت والدها وخلصتهم من الملاكُ اللابديك

 بابتام الاهداث رغ.
,وأشعل النار فهبت المجود ورد المدو بيخبة المسى


 أُرْ بطرح تسطنطين مكبلاً بالثيود تحت "تمال أيه


 مضحيا نفسهو في سبيل بجد أيه.
 تـتطنطين عاطفتان شريفقان أولاهم) عاطفة هب


i
همل ذهبي في جزالُرالبتر

 لكثرة الصخْور المظيهة التي في الميطات بين

 وهذا (الرجل عنده فتاة المها (Grace Darling) تبلغ من المعر rץ سنةّ كانت شجاءة جدآوفي يوم


الإمارة والغغنيلة والرجولة والةوة .
 الـلمـم د فوق كل تَفظ احفظ قلبـك لان هنـه
غخارج اليماةه

استلم امريكي تذكرة بوسـتة من غامل البريد
 الفراغ المُصض لكثابة المنوان هذه الهبارة وابتيم


بك بمة رضد التملماته
وغن لِسو ونا جداً ان كثيرين من أبناء هذا المصر النيكيثرت فيه المشاغل المقلية ير عورن ان
 والتتطيب من خواص هأالجيل 1

الحرية نوعارن - حرية مزيغة يعمل فها
الانسان ما يو يد وحرية حقيقية يعمل فيها الانسان ما يجج عليه عمهد

مسنابل متفزقت
"و女
تر: الجـدوالنفس ذغر الشاب ئيأيا) مزّه.
 ذهب المثيرون واللهلاء مذاهب شتى في الاصتغاظ . اللص:عية ومارسةالالماب الزياضيةوتُرين المض:لات والاستخلم وغير ذلك مبـنـ وساثلّل "وليد القوة

 شـششون المبار على جيع مناوئيه عنـد الاستمساك . ونهي با ذلك الدرع المينين الذي يقوى به كل كـ من
 من ثال اهوتي تعادل قوة عشرة لان قلي طامر ه هـ اعلم اُمبا الشاب ان سر القوة كامن فيُ طهارة نفساك ولست بحاءز جالآ في نفساك أُبى وأنقى
 „رجل) في عرف قدماء الوومان الاشداء كانت "تمني

## مدغشّتر




 كنيسة لارسالية واحدة في رقهة مـن اللارض

 الذين امتنتر ا المبيجية ور جهوا اللى الهُ بمـد عبادة الاونان ! 1

الكتابي المتدس ورؤساء الولإيات المتْهِية

 ود عثنا في كتاب والاسس الدينيـة الجمهورية




الشرت والغرب:







المبقر المية والميني
ليس في الدمقر اطية خلاص العالم - حتى ولا فيدمةر الطية اللهكنور ولسن - فإن مي الال هبدأ سياسي ابتدعه الانسان والعالم لا يخلص بكبـدأ ولا نظالم ولا نغر بكل شيء تفيض من ينْ
 بان يخضّ كل الاششـياهله ويجدد الارض ومهـالها خليقة جـيدة ليستةر فهـا البر"
الخلام ليس في الامةر الطية بل في المسيج ليس في عصـبة الام بل في اتحاد جمي الام محت

رايةالمستح

## صلاة مدير جامطة

اعتاد مدرِ احخى البلمامات في اريريكا ان يتلو
هذه المالة قبل مزاولة عمه كل يوم : حباربأنت ترى كثرة مالي. وشدة انتقاري


 لنواميســك الطبييـة ويجري الدم وتمعل سارُ
 فككذا هبي ان تسير حياني الورحية طبـا لمشيتّك



## الضتحك والصحتح

قال أحد كار الاطباء :كثا ضحك الانسـان






 عضو من اعضاء الجِمه و وال طبيب اللاني ها الـت الفنحـك من أعظم العوامل على تقرية الهضم وند

 مبنية لكاقواعدصية فاذا قدت للا كلز فليكن حورلك

 وتيل اذ البلبال خطيئة كميتة وهو شر اسباب الاار اض واكثزها حدونًا ومن رأي بهض مثشاهير الاطباء وعلاء امراض المـاغ ان المَّ والبنبال هما السبب الحقيقي لكثير من الوفيات الجهولة اللسبب.


 الاعمال حتى يفضي الام الى الموت (المتَطف)

تَاوج كالبهر الزاخر ووض يده المين علي الكتاب



 وكان واشنطن أول من قدم هـدا المُوذج فلم يكدْ عنه رئيس مُنتخب بمده واللكتاب القـــدس ينتهـ







بشهاداتك قدام مهولٌ ولا اخزى،

وتدأبدى الرئس هردجُ روح الوقار والتقرى في خذاءة خطابه الانتتامي الثني ألقاه وِم الاهتغال



 الرواذا يطلبه منك الرب الآ" ان تصنع الحق وتحب
 وها أنا العا لهد نفي الما الله وبلادي انت

السلك هكذا

## تربيت الاولال

 آساليب الهام

اساليب التر بية
أعطه مالآ كثيرآ لينغق عن سمة
(1) اجهـل دارك أبهى هكان تنوق اليه نفسسك

,لا رقيب
أعههدهفتاح الملزاج (سقاط، الباب) وائنذ
(r)

له بالرجوع متأخرآ كيلاَ في الدار

يَضي يمهم أويقات فراغه
ازرع في غنسه يقينًا بان الالاديات خير من
الادبيات
علّهُ ان يتقاضى أجرآل لكل مبونة ينسديا
للآخرين
(v) (vه يةغي أيام الآَهاد في الطرتات

والاندية
لا تصلي أماهبه
صل" كمير آلاجل خلإصه ونور"ه الروحي

مراحة في الابور التي يلتذ با
(اعطه حرية في دعوة اصدقائه الى الدار

الواججات اليومية
لا تا تاقبه ابدآر هو في سورورة المضب
واللئدة
(1) الشُع غيلته هنذ الصغر بذه الفكرة: : ان

صوغ الاخلاقخير منصوغ جبال الذهـ
(v)
(1) صل" كثير آلاجل خالاصه و كوه ها الوتي
(r)

وقد أصدرت ايغاَ جمية الثبـان في ولاية
كل يوم ولاتنسى الالماب الرإضبة


لا تلبع طبامك الا بعد مضغن جيدآ
 . بالفر شة و تين في اليوم

الفقيـد وسيرته وأخير| † وتف حضرة تادرس بك شنوده المنقبادي صاحب خريدة مصر والقيخطاباً استرىى فيه الاسماع با سردهعن صغانات الفقيد وميله الفطري للتبشير وما كان لمجهو داته الدينية فيمديرية اسيوط من الفضل الاكبر منذ اكثث هن سنـين سنة قبل دخول الار سالية الامريكية للى التطر اللمري
 ذلاع الصر والمرج الو حيد فيمسر ذة الكتابابالمقس , الاطالع علىمتقداتالالكنيسةالقبطية الارثوذكيمية , وانه ثقة في الكتاب المدس يكفظه غيبآ ويسمع آبآته
 من الاثار التاريخية انه في ذلك المهد البيمد لم يكن في اسيوط نسينة هطبوعة من الكتاب المقدس وان النستخة الموجودة حينئذ كانت بخط اليد وميعبارة
 نكا الفقيد يجلس في الطرت المامة والمجتممات وييسط هذه الاسفار كلى حعــيرة فيجتدع هوله


تقار يظ
| ( يوسف الصديق واخوته )




( ( )
 وتهلر لاز الـكئيب ينيهر الم المثيخوخة

قبل الاوان
(1-) الذكرغالةاك واششكره على كل بركت الحياة
SS
احتفل في الشهر الماضي بالمستشفي الانجلبني
 الشيخ اثنالسيوس غبر بال وكانتا الارسايهة قد قروت "تهليق العـورة في تاعة المستشفى الـكبرى تخليداً
 الفقيد وانجاله واحفاده وسـاؤ . افر اد المأثلة و بعض المدعون من اصـدقاَ ـ الغفيـد وزملانُه الوطنيين والاجانب من رجال الالرسـالية وتد ترأس المفلة جناب الكانن جاردز و'قرأعلى الحاذرين خلاصـة سيرة الفقيد المكتوبة على الصور رة وأبان الفرض من الـا الاحتفال وتلاه حضرة المفضـنـال الد كتور هازبر اللمروفوءهو أقدمصديدقوز مميل الفقيد فيالارسالية
 الاناة والحاكة فيالتبشير ثم وتف نجل الفقيد الالكبر حضرة عطالله افندي اثناسيوس وقال كمة تنـاسب

 والثين السكندر الباجوري وافاضا في شرح اءعال
(ط) الشباك الصيد الابساك )
كتيبصصغيريقعفيمسصيفة لمؤلفهسضبرةالكاتب
 هان الاثياء الميطة بالهياد مي السفينة والثبكة وغيرهمن أدواتالصيدوالسمك والبهر والثباطئ فالسفينة يم الكنيسة أو جاعة اللؤمنين والصيادون




 فكاْمية وحقيقة واقية لا يـدأه القارى' الا ويود
 اككابه رواهآ وهو يطالب من هطبعة الثيل المبيهية


## الملارس وهضضتنا الحاضرة

 غنـن الآتـ على أبواب عهد جديد وني سعادةولا نوض اللبلاد الا بالتملم المعيتح والتربية


 ودعأم مكينة خنذ نشأُما و مي تخطو بالعم خطورات

 الصـيت واخوته، وي هعطوعة طبها متقنا ومزدانة



 بوزي الكتبـب بالجهات وُعْنها خسهة قروش صاغ
( الية النصح )

 اسر أئلمنمأرضمصر وعقةهم من المبودية وتطلب

( مكاة بوسغ واخوته )

كتاب جميللاحدابث اهدتنا اياه مططبعة اليل











في ملاحظة القسم الدانلي فلا يلمب التلاميـنـ الا , اللاحظظرن أمالهم ولا يروحورتـ ويكيئرن الا بصتحبتهم ومراقتّنم وتد توالتالطلبات نمنعوماثحاء التطر للالتحاق بالقسم الداملي حتى لقد أغلق الباب في السا الالاضي أكا الكثوين من الا اغين في الدخول ولكن في هذا اللام رأت الادارة مهبا في ني الاناشئة وخلمة للوطن ورغبة في لنشز الثلم في الملاد
 باناالفرنساوي الشهيرة الأخرى فأمصبحتالمارسبة
 الغار جيينو الداخليين م مايتبهامنساساساتفسيهة
 المدرسة فيقصور سلمالمان باثنا الفر نساوي يغنينا عن وصف الابئية والوق الصـي ونتاُج المدرسة في الامتحاناتات الموومية سواه في الابتدائيّة والكفاءة وماير اه الآبا باه في أبنائهم من
 أساتيذها من .تعرة عالية وخبرة فـالة فيفن التملم وما لمناب القس توب والار سالية الاسقفية من البذل والسخاء في سبيل انجاح هذهالمالدرسة لخدية وطننا الززيز وبصرنا العاهرة .
أمالمالسلات بخعوص هنه المدرسة نتكون
 القدكة

وي وان تكن سالُّة حسب برناج وزارة

 هذه الاعتبارات في تخريج النفوس وتزبية المقول وتطهِير الاف:كار وتدميث الاخلاق . والقأكون بادارة هذه المدرسة لايجهانون جلا اعهامهث على الكتب , الاسفار بل يقر نون الكلم بالعمل




 اللتخرجين نهي لا ت الل تلحظمه بمنايتها وتدعورم
 التي تنفهم في دينهم ودنِّانم ولا جل ذلك أنشأت نشرة مدرسية لتكون من جهة منبرآ لا قلام نبها, تلاميذهاومن جهة| أخرى لتكون ر ابيطة بينالتلاميذ اللاضرينوأبنامٌ المتخرجينوبين هؤلانوا المدرسين. وفي المدرسة قس دالخلي تام الشر وط موفور
 جناب بدير المدرسة المبي الفافنل القس توب النيا بيكن هو والسيدة قرينته في ذات المدرسة ليتنكنا
 في هذه اللاحظة وطنيون أكفاه بل عيوم الاسانذة الذن بسكنون م أيضآ في أبنية المدرسة مـتركون
everything outside him which would promote impurity. But a negative policy of separaion from sources of temptation invariably proves inadequate. Beside this, it is necessary to make a practice of cultivating such friendships and assimilating such influences, as will contribute to the ennobling of thought and life by surrounding oneself with those friends, those books, those pictures, those forms of recreation, which will raise the condition of mind and body to their highest pitch of efficiency and strength. To this end there has been developed in this country a movement, under the name of the Alliance of Honour, whose purpose it is to unite the youth of this land in a really effective campaign against personal and social impurity. By its means it is hoped to raise up just those influences which will enable young men to pass through school and city, without sullying their character or losing their good name.

Nor is this an impossible aim. By proper discipline of the body, by amelioration of environment, by meticulous watching over the thoughts of the mind, but above all, by the daily cultivation of fellowship with God through his Spirit, it is within the range of everyone to maintain the inestimable treasure of a pure life, till the day comes, when, at the right time, man cooperates with God in the great privilege and responsibility of carrying on the process of creation, and the pure smiling face of a healthy child rewards the glad heart of its father and more than compensates for all the self-denial which a clean pure life has demanded.






 ,


 ح حلة ;

 وينثا ششروهم
 وثسين الاوساط والبيّات ومراقبة مخارج الهتل وثوقكى








There is no other way to victory known to us. The possession of the soul by God can alone effect the subjugation of bodily impulses to a higher purpose. Nevertheless, so delicate and so intricate is the interrelationship between mind and body, that we may do not a little by the careful training of the latter to facilitate the supremacy of the former. Careful attention to food and to the ordinary laws of health, avoidance of overeating, of drugs, of alcoholic liquors, of excessive smoking, the taking of abundant exercise, all these contribute towards keeping the body in a healthy condition, and reducing the resources of the enemy. Common sense prompts us to utilize every such means for increasing the tendencies which predispose towards the effective control of the body by the mind.

But not less important than the care of the body is the need for guarding the mind against those external forces which would tend to lure it from its willing service of a divine indwelling spirit. All men are influenced by their environment and associations to an extent which it is difficult to measure. All are inclined to become assimilated in character to the company they keep. And so, if a man persists in spending his time -in the presence of those whose thoughts and lives are impure, if he continues to frequent those places of amusement and of recreation where immorality is publicly displayed, if he feasts his eyes on pictures and his mind on stories of an inflammatory character, is it surprising that be finds himself opening the gates of his mind to a flood of passionate thoughts and impulses, which he cannot afterwards control ?

It is well nigh impossible to overstress the importance of these considerations. It is essential that everyone who is determined to gain the victory over everything impure within himself should cut himself clearly adrift from

 ويكنسبون قوة يدك ويرلردون هجا الجيالات الشربرة و ينزعون القلوب الشهوانية
 الانسان هو الضْهين VV خضاع كل المشتهيات الجسـدية ونسيرها اللى السى الائر 'ا
 الهناية بالانخير وتوريضه وتهذ يبه كهه سبيل آلسبادة والتسلط للاول فالاعتناب بالاغذية و, الاة قوانين الصرحة واجتناب
 الا كثار هن التدخين وممارمة الريضة البدنية كل هذه تعهمل





 وهو مغطرو على التشبه والئطع بأخلات الْوم الذّبن يخالطهم


 بالنظر المالهوور القبيحة وريّض عقله بقراءة الرواياتالفاضتحة فهل عن غرابة بهد ذلك ان يرى نمسه وقد تغتحت أُواب


الثشر.برة ما لا قبل له على دفعه بمد ذلك ؟ ؟ وانه

did not claim to have achieved the victory in their own strength. Recognizing the frailty of their human nature, the weakness of their own character, the feebleness of their will, they have laid hold on One who is mightier than they. They have explored the possibilities of a union of the soul with its Maker in fellowship, in prayer, in service, which has revived their drooping spirits, reinvigorated their enfeebled will, and reconstituted their better nature. "By the grace of God," each says "I am what lIam."

Far then from God being the cause of defeat in this searching struggle, He alone is the hope of victory. It is not within the range of human power to establish the supremacy of these yearnings of the finite for the infinite over the impulses and instincts which retard. "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." God alone can infill the soul with an overcoming, allvictorious spiritual power. Apart from God, victory is impossible.

And daily experience confirms these pronouncements of faith and of spiritual intuition. For the mind can never be a blank, nor can the personality ever be free from desires and aims. Good thoughts expel evil thoughts, good desires drive away impure desires-and through the cultivation of the higher and nobler aspects of life, the lower aspects can be put into their rightful and subordinate place. And those, whose lives are devoted to the best in life, to the holy, to the pure, to the true, to the noble, to faith and hope and love, to all that is associated with the name of God, those have their minds and hearts filled with a spirit, whose illumination dispels the darkness of the mean and the bestial, those can draw on the infinite resources of the grace of God, ard gain a power of control over thought and desire, which drives away the phantoms of a sullied imagination and of a lustful heart.

هكذا مسؤول عن كل تصرفاته ولكن ما أهجب هذا الزع ما

 المىى رغائب طبيته غير قادر على الستخكار وسامس شهو
















حـالأ

هذا الاستدلال لرووحي لان عقل الالنسان لا يُ يكن أنيكون
 والرغائبفالافافكار الصالـة تططردالمواجس الشُريرة والرغائب




detrimental to the health of the body. To this we might rejoin by an appeal to the experience of the continent. Who yet has suffered in health through his restraint? And, on the other side, what man is there who has given free play to his passions, who has not experienced a lassitude of body, an inability for mental concentration, a de-toning of the nervous system, and, above all, a sense of spiritual and general dissatisfaction, which no momentary pleasure can either compensate for or replace? But, further, we have the support of a unanimous medical verdict, that the strength dissipated through indulgence is required for the sustenance and building up of the body, and that both mind and body suffer from the predominance of passion.

No, the truth is that it is not the belief that incontinence is beneficial which leads men astray but the fact that they find this struggle making demands on the power of resistance of their will which they cannot meet. The claims of passion become more imperious, as she is indulged. Men thus come to an end of their patience and fortitude and, abandoning the struggle, give way to their inclinations attributing their defeat to the constitution of their body and the will of God. Yes, God who has made them thus, is, they say, responsible for their deeds. Yet, what a strange conception of the universe such a conclusion implies! It presupposes as the originator of the world a God who of His free will has formed man in such wise that he must be the slave of his passions, unable to fulfil the highest ambitions of his better nature, unable to deny the urgings of an animal passion-a man's immortal soul is held supinely captive by a mortal frame!

But is this true? Have men never been pure? Can men never be pure? Are there not recorded in every age the lives of men who have fought this same battle against impurity and won it? These were men who

الككلةة . ذان سورات الطبع وانْجار المواطف وعبوسة
 فيها النغس المتهورة النجسة على الارادة المطاهرة والمنس

 وكـر حوا'جز أُّمرها

ان الجهاد ضد الثهوات حأي الوطيس شديد الوطاًّة
 أو بالاحرى

 اختبار الانسان العيغ النزيه التي تهثل صهتهن بسبب





 تستنغد في الانهالك بالملذات ضرورية لبانان الجسد وصيانته وان المقل والمسد معاً يعتلان بسبب تسالط الششوة عايهـا
 الهنالل لا لاعتقاده بالْنغ في اطلاق عان الان الثهوة والاذي






forbidden-and the battle is well-nigh lost. Soon the serpent of impurity begins to hiss its foul jokes from unchaste lips and ere long it strangles shame and stings the body to shameless deeds.

But can we escape from the treacherous allurements of a weak human nature? Resist though we do, we are constantly being charmed away from our good resolutions by the bright promises of pleasure, which indulgence dangles before us. All of us know only too well the slumbering fires of passion within. But to be aware of them is a very different thing from giving way to them. The very struggle to master them is God's own appointed method of developing character. No man ever yet became great without a struggle. Opposition whets the spirit and calls forth latent powers of character and goodness. There is nothing to be afraid of, nor ashamed of, in recognizing the intensity of the conflict. The only thing to blush at is defeat. Should these fires of passion gain the mastery, they will consume the body and the soul in a veristable hell of physical and spiritual misery. This is the greatest fight in life, the fight for selfmastery and self-control. The Greeks crowned the gateway of their famous temple with the exhortation "Know Thyself." But greater far than self-knowledge is self-victory. And few men gain that victory entirely. Outbursts of temper, deceitfulness-these are but a few of the many forms in which an unsubdued unspiritual self raises its head against the dominance of a pure will and a pure soul. It is "the monkey, the tiger, the ape," to use Tennyson's familiar simile, striving to have free course, and to break down the bars of their confinement.

So intense is this struggle against passion that some maintain that victory is utterly imppossible, in fact that God never intended us to exercise such restraint and continence, that such self-control is unnatural, and even



 , المصورات والارادة ـ ولمذا نعلق أههية كبر ى =لى وجوب





 المرْ ية الشنهاء





 الروحوتير مكانقوى الاخلاق الفاضلة وليس هنالك خانوف









build up a nation, strong in mind, in character, and in moral purpose, from those who flaunt the simplest rules of hygiene and medicine. Nature cannot be played with. She unrelentingly takes her toll from those who insult her. The body is the foundation, so to speak, of the building, which constitutes the personality. A flaw in the substructure renders the remainder of the edifice unsafe and insecure. Hence the folly of those, who devote all their thought to the culture of the mind, and the so-called refinements of civilisation, and think that the utmost demands can be made on the powers of the body with impunity. Sooner or later Nature will serve her bill, and require its payment to the last farthing.

But while recognizing the supreme importance of this question from a medical and social standpoint, we are convinced that it is of little value to allow this problem of purity to centre round considerations of bodily health. For, quite apart from the admitted truth that the soul is more important than the body, and therefore the saving of the soul is, in terms of ultimate value, of far greater significance than the saving of the body, there is another fact which forces us back from the consideration of the physical consequences of immorality to its counterpart in the thought and heart, and that is the fact that the impure deed is but the external visible manifestation of an invisible impure character. Behind all actions lie thoughts and desires. To change conduct it is first necessary to change wishes and wants. The real battle-ground of all problems lies, not in the deed and in the environment which favours it, but within the compass of the intellect, the imagination and the will. Hence the vital importance of guarding the thoughts. The subtle whispers of temptation begin there. Once let the imagination become polluted, once give impure thoughts liberty to run riot, once cherish and suckle the desire to indulge in the

كل المعومات التي قد تكشف لممعنهذا النظام الهتمي الميتل

 الآن خحت ;طاق بحث:ا وحسبنا ان نتول الآن ان عدد
 العفادات ينمل المسألة هن دائرة الاشخاص والخصوصيات













وتسترد دينهالآخر فلس .






 خارجي منظور نلاخلاق النجســـة غير المظظورة ولان وراء
stamina, from which by a discreet presentatimon of the facts they might have been saved.

No apology, therefore, is needed for facing facts in print, which each has to face in daily life. If, however, this proposition is queried, it is only necessary to refer by way of justification to the effects of the present policy of silence and secrecy, to the conditions actually prevailing in the schools-conditions known only too realistically to the teacher and educational authorities, and often completely baffling them-and again to the appalling pacties obtaining in the larger towns, where one has only to look beneath the smug prim veneer of twentieth century civilisation to see the most ghostly tragedies of youthful degradation enacted before one's eyes, and not merely enacted, but actually sanctioned, condoned, and applauded.

Nor is this picture one whit exaggerated. Abundant testimony has been forthcoming during the past six months from the evidence of boys, of students, and of teachers themselves, of a state of affairs in these institutions where boys and youths congregate together, as to which the general public is either ignorant or blind or indifferent. And it is still more amazing and deplorable that many will even now persist in shutting their eyes and ears to any information regarding that awful system of organised immorality which is countenanced in the larger cities. The effects of school life and city life on the well-being of the family do not come within the compass of our present consideration. Suffice it to say, that the number of students who are under medical treatment, as a consequence of the habits into which they have drifted, lifts the whole problem from the sphere of the private and the personal into the realm of a national, nay, an international concern.

Nor is this surprising. A very elementary acquaintance with the subject of hygiene and with the facts of the structure of the body would have assured us that it is impossible to

 وأصبحت قيمة المياة الطابيمية زهيدة وليس بن المرئوب




. والتعلز
وليس ثُت معلذرةفي مواجهة هذه الحفائق كتا كابة وهي






林


سائنة مبرة يُيصفح عهنا وُثتى عليها
 اللّنة أشهر الاخيرة هن شهادات الاولاد والطلبة والعلمهن





# Orient and Occident 

## Vol. XVII.

## Is September 1921.

No. 8.

## YOUNG MEN'S PROBLEMS

## PERSONAL PURITY.

(By S.A. Morrison. M.A., Oxford).

The problem under consideration last month, that of "Religious Belief", appeared at first sight, from its title, to be preeminently an intellectual one, though on closer scrutiny it transpired that it concerned not the intellect only, but the whole personality. This month's problem is of a different type-it is essentially a practical one. Some men though not many at least not many of independent thoughtare never perturbed by the apparently abstruse questions of the origin and nature of faith, and its basis in thought and character. None, on the other hand, completely escape from the necessity of facing this other problem of personal purity. For it is a problem which presses on the heart and life of every robust growing youth; it is a problem which to ignore is to covet defeat.

Yet, in spite of the universality and urgency of this problem, in the lives of the most important members of the communitythe adolescents - there has been allowed, through a false conception of its character, to gather around it a veil of mystery, of morbid curiosity and of whispered half truths, with the inevitable consequence that, instead of being dealt with frankly, freely, and naturally, it has become shrouded in secrecy and false shame, and an entirely undesirable and unworthy estimate of physical life has gained possession of the field. And what has been the result ? Through the misunderstanding and ignorance thus engendered, men have drifted into habits, ruinous to both their health and their moral



(
 خ



 بیض المالى



 مسألة تششن قلب وحياة كل شلب نابت في عنغوان الشباب

 el-Falaki Cairo. Tel. No. 1339.

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


## اعلان

## الى حضرات المشتركين

قل عينا حضست إسـخير ون افندي
 في جهيـع بالا القطر المصسي (علما
 المشتركـت اعتّاله في تحصيـل قيم الاشتالكاتبوجب| يصالات مطبوعة
و ؤهورو
وأملنا كبيص في حضسالتطمان يعاونوه على القيام بهجتث
و.
الآن بالملي يريات البحر ينة فنرجو
من مشتوكي الوجه القبلي الزين لم يتهكن من مقابالهم هناك أن أن يرسلوا الاشتاكات المتأخر تا اللى حنا افنلاي جرجس وكيل اذارة البِلة بعصى وذلك قبل تقفيل حسـابات السـنت الادارت

الحالية




## باب الدين والادب


 فالن خيبت ظنه في ما استيطيعه من الاعجادة والانالدة فلن أخيبه في ما عندي من الرغية والار ادة
 المُروف في






 وكتب الوواعظ الدينية والخطب الادبيـة شاهدة



## عيافف المسكخرات (1)

(1)

إها السيدات والسادة













 التوسط بين هالتين ولا راءوا تر تريف الفضيلة عند
 اللمن الدي ار اده إن الوردي بِّوله في لابيته :--
هو اهمر المُرة ان كنت فتّه




 همتدلون. لسنا: مسرفين في تماطيه التميرونا رذيلة الافر اط أي السكر . ولا منقطمين عنه لبلا ونما ونم برذيلة الثفر يط اي اليماف والامتـناعه . . وهكذا يعدون الامتناع عن المسكرات رذيلة قياسا على تـريف الفضيلة السابق
وسن الملوم ان ثالثة أو ار بهة - وربكا
 قد يظلون الم الهاية واقفين عنده غير متجـارنارين حده عهلاَ بقولأحـم : -
هو ولا شربناهـا ودب دبيهِا
a الى موضم الاسرار قلت ها قا قي
وأما البا اتون نهمه فانهم لسوء الحظ لا يلبّون ان يُ يطالةوا الاعتدال ويوغلوا في الاغفر اط ويصبحوا


والادية والروحية من قــم الزمالِّ الى هنه الايام لـلاُت بيتآ كيراً من المجادات الضخذام م فهل يبلغ

 الي الملاء:-
Dوأني وان كنت الاخير زمانه لآت بكالم (部




 عذرآمةبولآلديكم
. (r) نر ين الغضيلة

 والتبذر . والشجاءة فانها وسط بين رذيلي الجبن والتهور . واذا صحَّهـها التهر يف في كثير من
 لا ار اه يصح في الفنينية التي هي موضوع اللكاملام
 اللتقدم وقنا انطرنها منا منجانب الافراط هو هو رذيلة السكر لـكان طرفها من جانب التفريط ها هو عيان
 أيه الاءتداله ـ وهو الالممالمتفقعليه عند كثيرين

والازصاب رجس من عمل الشيطاز فاجتنبو هلملم؟ تقلهونه وقوله :-



 الوغيمة اللوبة
 كأمهاور شفة من عصيى ارجمها وإدإنا سبل الرشد والمدى وبيّهون على وجو هثمهي في متايه توردم مو ارد الادى

يبدأون باناقات الانو اله واتالاف صصة المقول , الاجساد .ويتهونى قال انمياء الني بر عي الوماد ومه غيرتب أقلى ارتياب في رعهم الرماد فليقصـدم مساءً في الحانانات حيث يشـتد الزالمام والاتتكاف على ارتشاف سم المسكرات الزعاف



 الكرب والنم وهو يشكو ام شـي




اللسيحية وغيرّ من الالتجر دين السـي في فطع دابر رذيلة السكر واستئصال شأفة شرور ها لو لو عـدلوا


 مـهـا للأؤول والتعيليل







 والمناء وجالب المسر والـكـد والشقاء وشر لي:ـة على الانسان تحت الـلـاء وما أُبب في حياني كها لا أجب اكي اكث من
 صِة الجسد واستنارة اللـقل وصالحا النفس وبل,
 التقدم والفلاح . وعلى رغ ما اليسمبونه من قوارع الو عظ والتحذير من خطر هذا اللالاء الكيير والشر




 حياة أفْنل هنا الوفاة
هو ليس هن مات فالستراح .يت

وتقت منذ سـنة على هــذا الالنبر وأنشــدت

 مثيلث الثشم والمار لانها هدطاة عقوق الشــبان








 الخدمات والسي في ادر الك أثرف الماصناصد وأقدس

 ما تستحة
حقَى من حـسن الثواب وعظيم الاجر .
,

 والغساد وها انا الان ارعى الرماد

 عن خيبة الرجاهو وضياع الابل ـ ليأخن من شاء من


 بضخ دقائق ينظر الى الموقد حيث يروم السكيرون

ولا يجد في الموته غير حفنة من رماد

وهل في الارض كابأخيب رجاءؤوأضيع أملا









 ووعلى مثالمم ينـاح وبني لاعلى دره ولا دينـاره ها




 في شارع بولاق صباح يوم هعار شـديد الزهمرير




 ما
(V)
(1) شظذ






 في سيره من سرءة "بَتلى
ر رك


 اورالكونباك او الوسكي وغيرها





.
وكا

r



وترك


,



على شهاءٍ



وانا
 من ك',

وخلفrا اذ

من ألم جرعها الخنظلا

جرعها الجرح أُمر الالم
فانیل عقد عزه
^غيـي عليها ما أفاقت على

 ومدميي يكاكي الحيا مسبال



اذ جرحها في حتهها



- في الـال منها صاذفت مةتلا









 لالفريين شهف بالاحتفالظ على


 خحن الثرقيين عاهة والعر يين خاصة فلم يكفنا ان
 . نبشهم في دفائن الـكرنك
 الرجوع اللى هدى أر بهة آلاف سنة هذ ها كا التجار
 الثو افلم أعر اب البادية وأهلنفلسبطينر وكانتدولة
 اللديعة اطنلا بالية 'تامت بلى اسوارها
 عصاباتالالصوصنمنالييداء وسلبتكيرآمبن الآثار
 على ضفاف النيلفةطمور اللوا اصلات الهنرية بالسالب

訬 الالي "مكن بیکته وبطشه من ردّ غارات اورئك



 الاساطيل التجارية وبها سبل اللوا الصلات وتبادل
 ألفي سنة هذا كلمايعله التاريخ عنفرعونهـهنتوحتبه





 الايام الاغيرة من تشني الملالات المليـة الاور بيـة

 استولى الذئر على الباحِين بين تلاكث البقايا اذ رأورا



 في الهـخر الاصم طائلة بغرائب وبدانع الدانية
اللعرية










ذلع القوم منذ اجيال دحرجوا الحجر اللةـام على باب القاعة السرية صدفةهة واتقاقآفورى على الارض







 يسوق تطيهاً من الابقار والبيض الآّخر يڭذف في زورق صضيره
وتد استبان العلماء ان ذلك الوزير كن طروباً جدآ يكيل لالتسلية والانثبر الح اذ عثروا في قاءت





وكا يمتقد ان له نفسين - نغس سامية الما
تنتقل ع:د الوبت الى كر مي الديونة فاذا كانت قد عا

 البسد مرة اخرى ويبیث الميت حياً . وهذهالامقيد

وقد اتفق المؤر خون انه كان لهذا الملك وزير ثالقب الرأي من امراء المصر يين يدعى هاهنكاريتره أعني


 يستطيع الباحث أنيكيك كلى المزاذج التي هُمجها ذالك الوزير الـكير في حياته والاصدقاء والڭلالان الدين
هام بُبهم والمقيدة التي مات عليها وكان ذلك الوزبر الحصيف بن اكبر امراء "بعر وقد تضى شطرُ آ كيرآ هن حيانته على الارض
 في الصـخر الامع لتكون مقر





عليها الصر يون القدماء تِل اللميتح بألفي سنة





 الباخثون حديةَا حلم إلازبة والانتاض التي نبشبا

اببه في غرنته وفي يده زهرة بن عرائس النيل
 وهغن" ينشد ورراء هذه اللسفينة قارب هصغير همد
 ورجال يخبزونه وغير مٌ يطهون الطسام ويرى الناظر تطع اللاوم معلةة في السارية وتيناتات اللبيذرالجمة (اليرا) رصوصة رصاً ووراء هذا القارب زورق صينير للعيد يمهل الصيادون فيه لهيد الاسماك

و"
وقلما نجد الوزير في شكز عن الاشكال يكت
 وهكذا كان أيضأشأن اللنيات المعر بات في ذلك



 الباحثون ايضاً على "ثهال فتاتِين هيفار بن في ثياب
 كثيفة من الثـر المستبار ومي طريقة كان يلجاً
 الشهس في الاقاليم الاستورائية هذه أو المناظر اليَ هثر عليها البا حثون في




مي التي أوحت اليه ان يودع مبه في قبره أشكال

 وبين هذه الاشكال والتاثيل شكل انيق يك يكل الوزير بجالساً في فناء قهره والى جانبه ابنه الاكّكر وأر بيهة من الككتبة يكصون المواثي ومي داخلة الى


 أيدهما ادراج من البردي يكصون فبِا المنطة في الاجراذ والخازن وكذا اشكال هـطحن ومـجن
 ومن الغر يب ان الخيوط على المازل ومي أرق من من


 والز قص والطرب وـظالات الراحة والايناس مـا ينبئناعن ك:ه الحياة المعرية في ذلك المهر
 بابل ولا في بقايا المدنيات الدارسة كها على أشياء.



 عثروا علهاه في قبره . وفي أحدها الوزير جالس "م

الناصرة قد بهتوا عند رؤيتهم النجار الناهري يفلب السفر اللقدس بين يديه حتى شهدواله وتمجبوا من" كاتات النمهة الغارجة من فيه
الككتاب القدس هو السفر الوحيد الني فتحه

 صووبة في ابياد الموض الني أراده ولا ولا غرابة في


 اللؤلفات الهـالية التي تّدهر في عصرها ولا يلا يلث أن ينسج علهيأ الثاريخ نسيج القـدم واليلاه . فاذا


 و انصغ المؤ لفات التي ظهرت في عالم اللطبوعاتوتبل الحرب تبدو لنا الآ ن كأنما من آثار عصور منعمرمة

 الماضي القديم ولكن الكثاب الإدس هو سو سر الابدية الني يُّيد شبابه في كل قرن وجدة الكتاب هذه مرتبطة بكيوتيه فـكل من

 في اختبار الانــان المشري







。
 الابرار وششوة الالثر ار --والمالم اليوم يهترف

C (ب)

> ثم طوى السفر

أبرز السيد الميتح فيالهالمالثلال الاعلىالنو انع والةقر وما أدل على ذلك من تنْيه عن كل هظاهر
 ولم البيان وكل ما قيل لـا انه قرأ مرة واحدة في في حيانها


 البثرية على الارض ولا بد انـ يكو ن القوم في

الفكزية بـا يداني الانجيل وأقر ب شبه لـ في الهالم
 الي اختراع نور يفوق نور الشمس هـكذا قد الا يجز عن الاتيان .كا ياثئل الانيكيل وليس الرار اد الثفاخر بالانجيل من وجهة التزو:يق اللفظيو والطالا الالماربي لان الالفاظط المنةة والحشو اللفظي لا قيمة لما في الـكتب الالسماوة الالاية والـكن الالقصود روهانيـة
 فه ! !كتشف الانسان حتى اليوم حتيةة روحيـة جديدة جهلا السيتح وهـلـ استبط مبـدأ جديداً




والنهاية. الاول والآخر C C

## الbeوذتان

قال ني الاسلام (من قرألموذوذين فكا كا قار أ
 إن عام هال (ان رسول الله صلم قال ألم تر تآيات

 كبب قال (أصابناطين وـطر خفين) وظلهة فاتغظر نا



ويوجد وجـهآخر لاطواهالالسفر وهو ان في

 النبوات وحقق الآ مال بتقديم ذآله ذيّيةَ مقدسة وقر بانآ طاهر آكلى الصـليب فتجمتمت كل الوصايا
 فيسوع اللسـيتح قد فات بؤور اعلانه الو تي الالمي
 . تبيل بزوغ الفجر

 الــر الالمي لبي البشر وتد قال أحد كبار اليلماء :


 يزال المسيح گڭ كان في أيالية الثل الالالى والانسان
 كوذجهه
وشمور الانسانيكدة الانجيل ولانانيئتهأمر غريبلانتيا فيعصر كعرناكاكثرت فيه التقلبات
 الا ردماً تصيرآ من الزمن وأشهة النور رَّشرت من
 الانسان فلا يلبث على طالة واجدة بل هو في تطور


عند رأسيو الاآخر عندر جلي ثم قل أحدهر الماجاجبه

 قال فأين هو قالفي ذرو ان وذروان بُّ في في بيز رايق




 وفي رواية للابخاري انه كان يرى انه يأتي النساءو ولا
 اذا كان.كذلث (عن زيد بن رقّ) قال ستهر رجل من الهوود الني صلم فاشتى ذلاك أيانمافأتأله جبر يل وتال

 .
 لبث ستة أثهر وامثتد عليه ذلك ثلاث ليال فنتزلت المعوذتان وعدده| احدى عشر آية كمدد المقد
! سورةالالقنق

(اعوذ برب اللفاق) اعوذ . همنى الاستماذة إو



تكفيك كل شئ . وجاء عن عائشه: ان رسول الس

 الفلق ثم قل اعوذ برب الناس ثم يمسح ما الستطالع -ن جـيده بيدأ بهما على رأسه ونا أقبل بن جسهه فيفمل ذلك ثلاث برات

 الالسلمة قبل ان تضه الجنين تكتب ها هاتين الموذتين
 اتقاء شر القرينة حتى لائسر، الطالمل بأذى


 وأما عن ابسباب تو لمافقدد قال ابن عباس: كا غالام من اليهود يخذم البي صلعم ذدبت اليه اليه اليود

 فهِا وتولى ذلك كيبل بن الإبِم رجل من اليهود نتزت الـوروتان فيه ه وروي عن عانئة ان الني

 كانذاتيوم هو عندي






 (الثمس اذا غر بت) (الهار اذا دخل فياللايل) وهو
 السواحر الالائي ينفثن في عقد الخيط حين ير قين

 الاخذ في عقد اليليط السو احر في المقد. ومن شـ النفوس أو النساء السواحر اللأئي يعةدن غقداً في




 عن ابن طاؤوس يكدث عن أبيه فل (المين عق ولو


 (
(قل أعوذ) وقرئفي الس,ورتين.بكففالمززة
ونةـ




 وعي بقوله برب الفلق بِض ما يد ايور ه الفلق دون

 رب جميم ذلك وعايه فرب الفالق رب كل الماليأت
ها ذكر ابن الهباس
(مشر شاخلت) لانه أمنبيه ان يستهميذ من
 وتيل خص عالم الخلمت بالاستساذة عنه لانكـيار الشير

 (البيضاوي) وقيل ان اللقصود به هنا الشيريالن و ان الله خالةه (الغازن) (من شر غاست اذا وق وبـ) قيل

 انصباب ظالمه (البيا:وي) وقيل من شر مغالم اذا دخل وهم علينا بظل(مه ثم اختالف أهمل التأو يل فيل في
 اذا أُظلم •غروب الشـهس اذا باء الايل (اذا وقب) الاليل اذا وتب أغي اذا دخخل أو أقبل اذ جاء . كان



رأسه على غيرة القلب يعسـه ويكذه فذا ذا ذك الت
 رأسه على القلب ولذلكا قوله تهالى ( الني يوسوس


 وجهانز ان النـس لفظ مشتركُ بينه الجن واللانس ويل عليـه قول بهض العرب باء قوم من الجن


 يكون من الجـــة وم الجن وقد يكا يكون من الانس
 ويخنس كذللك شيطان الالنس قديوسوس الالانسان




 رماينة
) ( . ماحطات عامة )











 للابمبدة لاغيره (البيضاوي) (رب الناس ملكالناس)

 (الطبري) (من شر الوسواس) أي الوسوسة الوازلز الر .



 . ويوسوس أخرى قال ابن عباس (ما من مبولو الا الا

 (الوسواس الخناس) قال الشيطالن جالم ملى قالب ابن





 ) ونى في هذه السوروة ان ال:ي ينتقل ما هو
 عالم الارواح ويمترف بوجود نوعـين على الاقل الشيطان النا أعطي السم الوسوراس وابيم الخالا




 يصرح في تهالمهالا بوجرود نوع من الاروالحو وهو





 فبتلاو"



 طالب لاهوت

فيصيح البخاري (عن زيه بن رقم) إن السهر جمله




 كان مربوطا وعليه فاستطيع ان اسميالمورة المة الاولى
 ذقد بدأ الني أن يستّهيذ بالنّه رب الخلات بن
 وهذا ليس غريب عن الدن الاسالاي الني يمتةد









 تنـثأ ءنها اللحيبة سواء كاتت مادية اور عقلية أو
 اللصيبة الو اقهة على المدينة المذبة والآبة تدل على


ضهكات بُونية وأصوات شيطانية أثشبه
باصواتالارواح ال:جهة عندماتطلع لتثـرب

(洝)

. الاصوات - (
أبحا الجيران : إرحورا ؛

أصواتأخرى - رددوا مبنا أبا الجيران وأم
عل أمره (تبنهة طالية)
 أران ان



روح نجـة ثريرة : ويل طم :

أهورات - قد رحل الهدو فاز جي يا اصميون ا 1
أصوات أخرى ــ لتحي الامة ء أليحي الصلح :
(تنْر رنات الاصوات رنغات الدنون)
أنشيا. - الصلح:ملحسدوم وعيورة:- سأذهب
الى الرمد لملي أعلم ماية القله الوب عن هذا

رواية
بِبن مصر والشور




 نحورالمارس)
أشياء - أنت يابيّ هل أثرق الفجر بنر ره ملى




وقد أخفت الغزالة كنا وجهرا وراه سيحب

اللظر المنجح الني أريك الاه الآن . (متان







 اصوات الندبوالونح من نَحت)

(الفعل الثالث - الثمبدل الاورل)

 ج
 يِلثفت الينا الله بعه . هو هالمت واشيمياء
 الـفت الينا أيها السيد رب الجَجود وأشرت عالينا بوجهاك فنخالص 1
 الياقيم - خيانة الما بلاي اللاك اخيانة هماء 1

يوآخ - تزعزع أُعدة الـموات!

$$
\text { شبنة - بوتًا وخر ابًا } 1
$$

حزقيا - ماذا تَّولون :

الياقيم - (بيأس شديد) لقد عاد الينا الاشوريون (بقرءون على رزوسبم وصدروم)
 زرة


 أشمياء - " "(1) مالك قد صصدت جهيما على

 ولا قتلى المرب • جيع رؤسائك هر بوا امسا .

 فابكي ير ارة .لا تلهووا بتزيتي عن خراب بنت شُي ـ (يُني وجهه بنتة في ملأته ويكي . يوم شغب ودوس وارتباكُ من قبل السيدرب الجُود. نتب سور وصراخ الى الجلبل • وفي هذا اليوم عينه سيدعو السيد رب الجنود الي الـكاء، والنوح والقر عةوالتنطق باللمح. وهورا
 أكى لم وشرب ثمر . (تَزإيد اصوات المرح
 صوت من بيد واضح النبرات بردد كات اليالة

أصوات - لنأك ونشـربلاناناغداً s.. وت:


انظر اش ص

 الاششوريين ع:د القناة . وانت ايبا القأند تولى

 ان يمتهـوا بالمدوه والـهكينة وان لا يكيبوا



 اشارات اليأس والتزوط)

## ث









روسيا وء:ونrا) :

القط الاصفر
يروى انانكا فـت في سالف الايام بنت تدنى

 استنفدنا فيها اجسادنا وارو احنا واستنزفنا دماء قلوبنا هداداد للوتوقيع كلهِا 1
 القأد - يظزر اننا زووي لولالي الاللـك استنتالجات


لم



حزتيا - وـن ه




والثملبين !
 ,لـكن لا ـ الها في اللمهأه .

 والبِ ار وـةزغات الظالام
 حت أمــت خاوية الوطابـ.



البرتقال بمينينخضر اوين وكانت البنت قد نسيت نصيحة جلهّها فربت منه وهرولت الىطريق آخر


 وصار في حجم عجل وبعد قِليل صار في حجم فيل
 الارض وتخونّا رجلاهما
وأخيرا آذذرت ككات جدتها التي أمر تها ان
 داخاها تشجهت والتّفت اليه وطردته من ورائبا


 تذكرت كالت جدتما التي قالت لما ان تطار ده حتى
 صضيرة ثم كفأر وأخبيرا اغتني في شت في في الارض
 استيتظت من نوها من شدة الفرح ولم تدر ماذ'

حل" بسلة الليض
 درسأفيمـتقبل حياتهاو هوانهاذا سهتخا لالمخاوف

 لدرجة كانت تحجب اشنعة الشمس في رابعة الهار

 اللاللمة غدث ذات ليلة ان حلمت حللآ وهي ناءّة


 ارسل لها ك بيضة نغنيها في هذه السلة والطريق

 لا تجري بنه لانه سيكبر في نظر كُ فلا تا تخافي منـه
 من الماكه

 في الاحر اش الكثيفة اللظلمة وهذا وهد وحه كان لان



 القط الاصصفر الني سمت عنه

سـمت فيمنتصف اللمر يق بواء القط فرنـت


لاقاميص الاهداث في لـ بلاد وتد جرب قر اؤنا الاحدات رسم صورة الفر اشة وتلوينها منذ أثهر والآن نطلب منَم ان يرسموا النا هورة "كثّلوتائع

 لا بأسمن التهربة . واذا وصلنا هن الاولاد والبنات
 اللذنفوقالثانية عثرة منالمدر والالذن دونها.ووثةر

 والبنات هرية تالمة في استمالل اتالام الرصام أو
 شروط اللسابةة






بمبارة واضحة


اذا واجهناها لا لا تلبث ان "خّتي كالقط الاصفر في
هذه القصة الخليالية

ويوجد كثيرات من البــات على شـا كا
 وظلة الليل واناً نقول لا ثـثالهن عنوسيلة الاتصصار عل كلم هذه الخاوف ولسا: ثورل أنها لا وجد حونانا ارواحش









 كل من آنن به

## هسابقت


r.


 ولاء المسيحية فوق قباب العالوب والمالمابد
















 (صدقي

## 

$$
(\lambda)
$$










المارف والارسالية الطقة بابلغ الهبارات






من لـبان هنه الآدباب المالية


## تنر يظ <br> 

الاستاذ فوزدك بؤلف تدير طارُ الهيات




 مهافي الـالهاة

 الألف فت في تستيم مباحث الـالماب المى دروس يومية




 الككتاب ثناء ......

 في فن الطباهة تـبط طبت الآّانف

النيس وثه، ه غ غرشأسورياً

H" "Meningo S Serice" , "Meaning sfatith",

## الندبير المنزلي




 الوسيلة الوحيدة لتحسين الميشيشة الزوجية والمياة العأئلية ولاصلا
 ان الفتيات اللاتي درسن فرو التد الدير المنزلية في

أ كثث من غيرهن
-



 (الاسرة) وليس بن فراشثة طارُؤة لا يضمن لها لها
 ،هعر الفتاة)

Christ came to fulfil, not to destroy, the law. The law of tooth for tooth, eye for eye, is superseded in His teaching by something greater. Even so, His sacrifice must supersede and be greater than all the sacrifices of the Old Testament, and it was far greater because he was the Son of God.

It was God giving Himself, for "God was in Christ." We see it in nature. "Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die it bringeth forth much fruit." Life from death. The farmer knows it every day. There must be death that there may be life. We see it in andmall life, how the parent is so often ready to sacrifice herself in protecting her offspring. We see it in human life. How often the mother risks or even gives her life that another life may be. Animal life is higher than plant life, and human life is higher than animal life, but God is greater than all. So in Him we would expect the fulfilment of what we see imperfectly in His creations, for man was made in the likeness of God. So in God, too, there must be life from death, and this is what we see in the death of Jesus Christ, the Son of God, on the Cross.

Christ's sacrifice was nothing unless He *was the Son of God, but because He was the Son of God, therefore the Cross becomes the power of God and the wisdom of God.

Christ crucified, a stumblingblock,foolishness, -power and wisdom. Which is it to you? Is it the rock on which you stumble and fall, or the Rock on which you stand?





 ان ماتت تأتي بثر كمير ه فالحياة تطلع بن الموت وهذه حقيقة يعرنها الزألاع كل يوم فلا تكون المياة الجمديدة الا اذا كن هناكُ بوت ونرى هذها النظرية ايضاًأفي عالم المبوان


 لخنظ حياة اخرى في عالم الاحياء. وحياة الحبوان المىى من حياة النبات وحباة الانسان المىى من حياة الحيوان


 يسوع المسيح ابن الهّ على الصليب


 انت ترنو الـه ؟ هل هو الحجر النّي تصطدم به رجالك

not for Him. They say $H e$ did not die. "They did not kill him, they did not crucify him, but one was made like him to them". But we know He had to die. Yes, it is true He came to live a good life and to leave us an example as to how to live, but His main purpose in coming into the world was to save sinners, and to save them by His death upon the Cross. His death was essential. In the creed of our faith we use the words, "Was crucified, dead and buried."

Why is it not sufficient to say, "was crufred and buried"? We emphasise the fact that He died. It was not enough to put Him on the Cross and to take Him down again. He must die. Let us say with Paul, "I determined not to know anything among you, save Jesus Christ, and Him crucified."
"To the Greeks foolishness." They were the clever people of those days, the most educated and advanced. And so it is today. The boy goes through school, and then to college, and takes his diplomas, and then thinks he knows everything. And what does he say about the Cross ? It is nonsense, absurd, foolishness. He has grown too clever for it. Many like Christianity and approve of Christ's teaching. They say the Sermon on the Mount is good. "Blessed are the pure in heartBlessed are the peacemakers-Love your neighbour as yourself." But no Cross. They say that God is merciful and that He will not demand punishment for sin; that the need for atonement is out of date. A man should live as well as he can and he will be all right. This is their opinion, the result of their advanced and educated views, and they think there is no place for a Cross in the knowledge of the twentieth century. They have got beyond it. It is to them, as it was to the Greeks in those early days, foolishness.

But there is no salvation in all this new teaching. There is nothing that can help the one who knows himself a sinner. For there must be a Cross.

And more ; the One who hung upon that Cross, crucified, must be the Son of God. Nothing less can fulfil all the prophecies. Nothing less can'save us.








 كباً في الحذق والذكا، واسبقهم في اللموم واللدنية ـ وأهل
















 خلام الانسان. نزل اللستح من اللياء لا لـبتض النابوس
healed she was always obliged to hide them from sight. The child heard the story with tears running down her cheeks and then she caught her mother's poor scarred hands and poured kisses upon them, exclaiming, "Why Mother, they are lovely hands! They are so beautiful!"

Even thus it is that the Cross, instead of being a symbol of shame, becomes my glory, because on it Jesus died for me. We cannot over-emphasise the importance of the Death of Jesus Christ in the Christian religion. The Cross is the very centre of our faith. It was absolutely essential that Christ should die. All through the Old Testament scriptures we see the thought of sacrificeatonement for $\sin$ by means of shedding of blood. "Without shedding of blood there is no remission." We see the many types which picture the coming Christ, in Joseph, Isaac, Jonah, and the rest. All show suffering, sorrow, pain, all picturing or pointing to death and yet none of them complete. Joseph went down into the pit but he was brought up again alive. Isaac was actually on the altar and at the point of death but was saved without dying. Jonah went into the whale's belly but came out alive, without undergoing death. No picture or type was complete till Christ came, and He not only suffered, and endured pain, but actually died upon the Cross, making the complete sacrifice. Take away the Cross from the Christian religion and nothing worth having remains. It is the heart, the kernel, of it all. It is not sufficient to have a beautifully painted motor-car, with comfortable seats, if there is no engine within. It cannot move, there is no progress, no power, and you say it is of no use. It is useless to have a gold watch with jewelled hands if it has no mainspring or no works within the case. You put it on one side as not fulfilling the purpose for which it was made. Even so it is true that Christianity depends on the Cross. There is no power in Christianity without the Cross. Yet many are not willing to accept this. "To the Jews a stumblingblock"; they could not accept it. And it is the same with the Moslems today. They will accept Christ, as Sayyidna Is. They acknowledge He was a sinless prophet. They will even accept a cross, but



 , الثرف لان عليه مات اللـتح لا بلنا


















 من الداخل تسير حركها و.



their sign upon their masts the skull and crossbones, and this disgraceful symbol denoted their trade in murder and lawlessness. They were proud of it and could rejoice in it, but only because they had sunk to that level in character and morals.

To all decent minds it was a hateful emblem of disgrace. And yet today we glory in the Cross, which signifies disgrace and shame! How can it be that the Cross, which originally was a symbol of dishonour, has come to be the sign of honour and love and pride among millions and millions of people throughout the world today, and these too, not the lowest and depraved races, but among them the most educated and advanced and civilised peoples on the face of the globe? The Cross is honoured on every hand among these peoples. They put symbols of it in the prominent places in their churches, and it is always a symbol of honour and love. The most coveted award among all the medals obtainable in the British army is the Victoria Cross, a little bronze medal only costing a few pence. Again, the mark of distinction among the German armies is the famous Iron Cross.

How can we explain this transition from shame to honour, from hatred to love? The following story helps to give us an explanatimon of this fact. There was a certain lady whose hands had been so badly burnt and scarred that she was obliged to always wear gloves, as the appearance of them was repulside to che sight. One day her little daughter was sitting by her side and it happened that she had not her gloves, so that the child saw ner mother's hands for the first time. She was horrified at the sight and turned her face away, saying, " Oh Mother, what nasty horrid hands. Do cover them up quick. I cannot bear to look at them." Then the Mother told her daughter the story of what had happened. When the child was quite young, the house had caught fire and the mother had rushed in at the risk of her own life to save her child. She had caught her from the flames and covered, her face with her hands to protect the child's features from being burnt. She had saved her, but, in doing so, her hands had been so badly burned that even when the wounds


 عطظا لجاجهة والاوصالل نوق ساريات شُراءهم كثهار



 والمار وكين أسمى شهار الثشرف والكمبة يتغاخر به المالمين





 لا تساوي الا بضية بنسات وكذا درجة الابـباز في البيش

 تنصح لنا عن كنه هذه الحقية: : بروى ان سيدة اليبّ
 التثرويه عن الابابار وحدث برة ان كانت يداها الها كاريتين




 وخاطرة بيانها في سيل انتاذ ابنّها, وانتشلها بن اللهب
 واحترقت بداهما وتثوهت بهد ان برئت نينالمريق فاضطاترت

Dated 5 th century A.H. Another is the Kitâb-ul-Abjâr by 'Utârid bin Mahmâd al Hasîb, an author of the third century A.H., dated apparently fth century A.H.

An account of this wonderful Library has recently appeared in English from which we have borrowed some of our description. It is entitled "An Eastern Library" by V. C. Scott O'Connor, 192 I.

الني ظهر في القرن البالث المجري ويوجع تاريخالالكتاب الى القرن السابع على ها يفذهر





## THE REPROACH OF THE CROSS.

by<br>Dr. R. B. Coleman<br>of the<br>C. M. S. Hospital, Old Cairo.

"We preach Christ Crucified, unto the Jews a stumblingblock and unto the Greeks foolishness; but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God." I Cor. I : 23, 24.

Christ crucified - a stumblingblock -foolishness-power and wisdom! The subject before us is the reproach of the Cross, for undoubtedly the Cross is, originally at least, a reproach. The real meaning of the Cross implies disgrace and a curse, as it is written, "Cursed is everyone that hangeth on a tree." Its place is taken today by the gallows. It signifies death, and not a mere ordinary death, but a death of shame, the lowest death, the criminal's death. Our sympathy goes out to a boy on the death of his father. We say he is an orphan and we are sorry for him, but this implies no shame with it. If the father dies on the battlefield we consider it an honour to him, and call him the son of a brave man, of a hero. But to one whose father suffers death by hanging it is everlasting shame. There is a stigma upon him and upon his children, which it takes generations to wipe out. It is not possible for anyone to rejoice in a disgraceful death, unless he is totally depraved and lacking in all decency of thought or morals. In history we read of the pirates who used to rejoice in their deeds of shame. They had as

(لجناب الفاضل المكتور كولن
 اولكِننا







 أبيه ونتول هذا ينَي بأُس وحالته بحلبة للاسن والانىى ولكن لإس في هذا الامح مسة من المار واذا وضى الآبَ
 ابن شججاع باسل والکن اذا علق اوالد على مشنفة الملاد


nately, framed in a border of blue, red and gold. Beside the Koran there are numberless volumes of Hadith, some of them not yet printed. Among other rare books we enumerate the following :

At-Tahdhîb-fil-Qirâ'at. A work on the various readings of the Koran. The work is rare, only one copy of it being mentioned as being in the Library of St. Sophia at Stambul. Written in good Naskh, dated A.H. 726.

Al-Qustâs-fil-Mantiq, by Shamsuddin Muhammed bin Ashraf, a scholar of the seventh century A.H. A rare work on logic, only one copy of which is mentioned as being in Berlin.

Kitâbfi-t-Tasawwuf. A work on Sufism, believed to be unique, by Bishr-Hâfi, an eminent Sufi who died in Baghdad A.H.227, i.e. A.D. 84I. The copy is dated A.H. 483.

Kitâb-al-Ilmâm. A history of Alexandria, by Muhammed bin Qasim at Mâliki al Iskandarâni who died after A.H. 770. The author, after touching upon events connected with Alexandria from the time of the Islamic conquest, gives space to the description of events occurring between 760 and 770 A.H. The work is rare, only one copy of it being mentioned as at Berlin.

Among the books that are specially interesting to the modern student are those on medicine and natural history. Many of these are also illustrated. Among them is the Kitabu-1-Hasbâ'ish, a revised and improved translation from the Greek into Arabic, by Husein bin Ibrahim at Tabari, an author of the third century A.H.

ولا حاجة بنا المى التول انها يوجد بِين الخُحوطات

 وصحانُّا محالة بغرواز ازرق وأحمر وذهبي ويوجد عدا
 الكتب الفيّة اللادرة نذكر ما يألّي :
االهذذ يب في القّراطه《 - وهو مؤلف شامل لقرآت
 بالخط النسـخ المتقن وهو بؤلف نادر الوجود جلاً ولا يوجل هـه الا انسخة واحدة في أياصونيا بالاستانة
 أشرف هن اساتذة الترن السابع للهجرة وهو كتاب نادر يبتح في المنطق وقيل انهتوجدمننهنستخةوالحدةفتط في برلين هكتاب في الإصوف") - بؤلف نعيس لا هئيل له يبحث في هذهب الصوفية الؤله بشر حاني الصوفي الشهير الذي نوفي في بغداد سنة YYY هجرية أي
 (هكتابب الالUمه - وهو تاريخ مدينة الانسكندرية
 هجرية . وبهد ان سرذ المؤلف الحوادث التي وقعت في



وهنالـ هصنغات عديدة من كتب ألطب والتماري العبيي يهم الطالب المدثـ الوقوف علهيا وكثير منــا مزد'ن بالصور نذ كرمنها ه كتاب الـمبثانش" نقله من اليونانية الى العربية حسبن بن ابرهيم الطبري المؤلف في القرن الثالث
 ايضاً (اكتاب الاحهجاره لمؤلهن عطارد بن معود الحسيب
the work of some of the most famous men of Akbar's time. Next to this in splendour is the Padshahnamah, the history of Shah Jahan's reign, whose illuminations, enriched with the infinite toil of the painters, reveal to us, at a glance, the change that had come into the blood of the Moghuls, now no longer of Ormuz and Ind, no longer of the type of Babar, of Humayun and of Akbar, but of a race that, by intermarriage and climatic change, has become Indian. Another magnificent folio is the Shah Namah of Firdausi. This great Persian poem is one of the world's epics, which took thirtyfive years to write, and, although the manascript contains 10,000 , verses, it is incomplete. It dates back to the year 1539.

It is generally imagined that Mohammedan books have no illustrations, but in this library Persian art is seen at its best. In the case of the Shah Namah there is a world of splendour in all the colours of the rainbow, of Kings and Courts, of Battlefields, and the coming of Spring in orchards and in formal gardens of the East which they reveal. Here are polo matches and hunting scenes; pictures of lions and elephants and snow -leopards; chinar trees in autumn and birds in gold trees; Sohrab and Rustum in deadly conflict ; Saush riding his black courser through the flames; pretty ladies at windows looking out upon a world of blue skies and odd little Chinese clouds, that are sometimes white and sometimes like banners of gold; gardens full of cypresses and hollyhocks; great gateways and courts enamelled with tiles of different colours; sieges and battles, and men clambering up walls and dying under the sharp stress of sword and spear and the massive thump of great stones flung down upon their heads by the defenders.

Needless to say that among the Arabian MSS there are many copies of the Koran. In one of them, dated 1254 A.D., the words are written in three styles of penmanship alter.

وَكوي الـكتة اليوم الوفآ كثيرة من الـحمب معردة في أر بع فهارس نذكرهمها تار يح الالدرةالنيهور ية وهو كتاب

 حاهوان وقد أُورغ المصوربن في زخرثنه كنانة المُهورد وهو




 شاه غاه للفردوسي وهذا الشثر الفارسي بن ابلدع الانزاشيد
 بزل

 الاصور والـن في هذه لالـكتبة يرى النالظر الفن الفارسي في أبهى حلة وأجمل نسق فين شاه نماه هذا "وجد بمجوعة بد يعة
 ومناظر الر بيع والغياض الزاهرة والحد الثق الغناء ـ وكذا ورو
 الصيد وصور الاسود والفيلة وفهود الثليد ولاشخجار والطيور وسهراب ورستم في صر'ع ميت وسوش راكاًاً جواده الادم في وسط 'لابب . وكذأصور النساه المجملات بطالات هن النوالذ يسرحن الطرفـفي قبة زرقاه فيغيوم صينة ضيّبيلة تارة بيضاء واخرى أشبه باعلام ذهبية. وصوز حدالقتحافلة بالثشجار




emissary in the cause upon which his heart was set, an Arab who for eighteen years went about ransacking the libraries of Cairo, of Damascus, of Beirut, of Arabia, and of Persia-bringing back every now and then to his master, like a good retriever, the winged manuscripts as they fell into his hands.

The collector did not hesitate to use any method provided he secured his desire. "The art of collecting," he said, "is one that soars above and defies the provisions of the Penal Code!" He capped his observation by adding that there were three classes of blind men, viz: those who were bereft of sight, those who lent valuable books even to a friend; and those who returned such volumes, once they passed into their possession!

The Librarian, one is told, was visited by angels, who communed with him in his dreams, and directed his labours; and, upon a single occasion, the library was, he believed, visited by the Prophet of God himself. The story, as recorded by Jadunath Sircar, the historian of Aurangzeb, will bear repetition.
"One night," said Khudah Bahksh, "I dreamt that the lane near the Library was filled with a dense crowd of people. When I came out of my house they cried out, 'The Prophet is on a visit to your Library, and you are not there to show him around.' I hastened to the manascript room and found him gone. But there were two manuscripts of the Hadith, lying open upon the table. These, the people said, had been read by the Prophet."

Both these volumes now contain a note by the founder that they are never to be allowed to go out of the Library.

Today, the Library contains many thousands of books catalogued in four volumes, so far published. Among these treasures we may mention the Tarikh-i-Khandam-i-Timuriah or history of the Timurid family, a work of art which contains 133 illuminated folio pages,

بكط اليد . وكن الآَب قد أوصى أبه كودا كعتش في وصيته

 ثادراً في المتجهاع المولهات كا
 قلبه بربيًّ القاهرة ودمشتّ و بير وت وبلاد الهرب ونارس وكا

انذطية أشبه بكلب صيد ماهـ

 وiاسخر بواذهه وأردف هذه الهبارة إموله انه يوجد بين !الناس ثلاث طبقات ثن العمي لا يـعـرون : الذين حرثوا


في قـفة ايِيهم



;ص الرواية كا رواها سركار ثؤرخ اورئجزب؟:

قال كودا يمقش (المت ذات ليلة ان الزازقا الةر يب
 ثن داري صاحوا قألمن هأن رسول الله في هخ:تّك وانت


 النبي قرأ فهها هنه
ولايزانل باقيأ الما اليوم هذ كرة كتيها المؤسس على هنين


# Orient and Occident 

Vol. XVII.
Inst October 192I. No. 9.

## THE ORIENTAL LIBRARY AT PATNA, BANKIPORE.

While still a missionary in Arabia, it was my good fortune, while escaping the intense summer heat of Bahrein in the Persian Gulf, to visit India once and again. On one of these brief visits I passed through Patna, one of the oldest cities, the city of Asoka, the benevolent Emperor who tried to rule his world with love; of his grandfather Chandragupta, the adventurer who learnt from Alexander the secret of eastern Empire; of Megasthenes, the envoy who lavished upon it eight years of his life, giving to the Europe of his time a reasoned and vivid account of the life of an Indian city three hundred years before the birth of Christ. Through this city Buddha passed to and fro in his search of peace. To this city Islam came in its days of conquest.

The most important treasure, however, of Patna today is not the ruins of former civilisation, but the literary remains of Mohammedan greatness collected in a great library, the most wonderful of all India. The founder of the Library was Mohammed Bahksh. In the early years of the 19th century, when the Moghul Empire was falling to pieces, this man became deeply interested in letters, himself a scholar and poet. At his death his son inherited 14,000 rare books, most of them costly MSS. His father, in his last will and testament, requested his son Khudah Bahksh to complete the collection. He began to fulfil his father's wish. We are told that he did not hesitate to entice away from a neighbouring Prince one of the most accomplished of his bookcollectors, and to employ, as yet another

$$
\begin{aligned}
& \text { الهكتبت الثه~ } \\
& \text { في بدينة بثنا } \\
& \text { ^ن اعهال ولاية ب:كابور الهندية }
\end{aligned}
$$

قانذي حسن الـغ ll كنت مرسالأ في بلاد العربب الى




 الاذّق الندي وقف على السرار الامبراطور ية الثـرقية من






 أغرب ها في بلاد الهند . وقد كن واضض الـدجر الاول في



 . . . .
"God hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."
 el-Falaki Cairo. Tel. No, 1339.

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


- لا

الـ حضراتتالثشتركين
قل عينا حضنیا البسخيو ون افنلدي

 ملينة القاهرة) فانرجو
 الاثتالكاتبوجبايصالاتمطبوعة


على القيام.






 البرق بصوت الاب لانه يختم علينا ازاو العلم وذويه ان نذكر الثيارات الـكر بايُّةٌ والـفاءاءلات السلبية , الايكابية واهتزازات الهواء و" الورجاته وغير ذلك



 والمسيطر عند الستةصاء نواميلسها هصوت الزب ه : تّير حلو اللمأني نطق به

داود عند اللثني بیظمة الرب وجبروتة
هصوت الرب على الاياه . إله المبد أرعد .
صوت الابب بألةوة : صوت الرب بالإلال . صوتالربعـكسرالارز.ويكسر الربار برزلبنان.
vacall p (ألul
(اصوت الرب بالةوة . صوت الرب بالمجلاله"
أصوات الطبيمة كها انما تردد اصهداء ع.وت












وجلت عا, ها خرابً يبابًا وهذه كابا وعهدات من
 في الجهالة ويوغل في الضهلالة م بيطش به جز الاه شره و وفُره بطش عزبِّ مقتدر





 الاودبة وتيصف بالا كواخ الحقيرة والدسا كر الصغيرة . أسرار غا.مضة لا يدر كا كا احد من البشير م


 الـكفيف من عكزز هوتحر م الار رلة من بوردهما .
 بر جال اقوياء في ع:عو ان الالورة وشبان في في غجر المياة
 حيلrم ولا ندري المبب لان موت الابب عوط بالاسرار الميمية
الاصوتالاب مزوج بالفضب والمبه .الطبيمة



صوت الاب يفدح لمب نار .


الى الابده







 المدافع وزيّي الاسبود وكل الاموات غير الطبيمية
 والزلازل وهذه كاها أبواق عالية تنادي بالا نصات





 ك




الظلهة ودلُ الشيطان تحت اقداهـا
هل هذالالصوت موط بالاسو الر
المجيبة تفوق كل فا الابسرار المويصة

هل هذا الصوت مزوج بلالقسوة
المسيح الوديع اللين المِب ثيُمن القسووة واليض؟




 والهيرة على خلاص النفوس ـ والولي الحم لا لا يضض
 في الباطل والغزور بل يقتاده المى سو اء السبيل ولا يفو"نا أيضا ان هـنا الصا الصوت الهادئ الخفيف يطن في آذانا ولو انقلمت حولنا الجال وءص,


 מ(ا) يترأف الآَب على الب:ين يترأف الرب على
 لا تخافو اه وسمنا أيضا صونا تلو بنا بشهد انا ولدا ونامن الله

قد يسلبِ ضررا بهض الاحيان !ِستغدهه الانسان




 فالز ات

 , الاصصالاح



 لا في البّت ولا في النأز بل في الصوت الها ولمادي

 هأناهو .لانخافوا ها ها
,
 الأجوات الالسطائية
هل هـا الأصوت مكلوء بالaوة لحا وريه الآ



من افر اد إمئئة
نقول هذاووالآَ,






الباقية من قو اه الانهوك"
 ان وجودها من الفـروريات في كّل أمة راقية تود الاخذ بالساليب اللمقر اطية الو اقية ولـكن وزوئـا

 كل نظام لاسيا والمهور

الالفاظ الغر ارة وتستهويه الو هود الظا لا

.



 محل الحم

فلنتصت الى هنذه الالصوات كا ولا ولا يذهبن


 رسائلف اللى خليق:ته

اشهتراكيت آم باششفيت



 فلما ان سrات سبل المو اصالات وقرب المجيد من المسافات راج سوق الثبادل ليس فقط في اللاجاجر


العقلية

 وأقرب هذه السيئات عهداً سمريان عدوى الآ راه


لالاتقاض على الـطم المرعية في كيمير من البلدان





المبقر اطية المقة وتجديد غتبية الانسان التي هي








 حارومة ينغ من مبتكرات الخيـل ولا يكهن تطابيةها اللا اذا
 لان التفاوت هو توام الهيئة الإجتاكية الاني لو لا لانقرضت والبهاد في المبل هو الحْارة المرغوبة

 هنوجود الليزاتوالالورارق بين الانفر اد فيالواهواهب
 التفأوت في الثروة المادبة
 الإمد الور اثي -

 الaعاميين ولـ الاني الأباه كل الاباء وجوب





 لا انيهدذ ولا فتح ولا لنستريب ولا تهـهـم ولا
 او الادلاء برأي زيد او هر و من اساطاطين الفلـلـة
 السماء| وقبل كل شيء نود ان يـر ن كـل قلاص ودان انتا اسنا من عشات القديم ولا من العالظانظين على

 إيفًا ان في الطز العالية كثيراً هن المساوى' التي
 حال الطبةات الةقيرة ونشر أساليب التـيلم الكِانيا

 هـذه من الاموز التي يجـ وضهـا الصب أنظار


 الإصـالات الاجتاكية والعناءيـة وبث روح

قالو ا اتبطل الحروبب لا نعر افذهن اللاس اللى

 ما يقتتلون عليه مشاءاً لالa موم
وْزُول الاوبئة لابدواي الاحتياطان الو افية



 على كلز ما ما
 لان دوايي المسرات ونوادي الطرب لات"تتصر على




ولا مناصب ولا اراذي ولا اموال ولا هسمر ات



 دخوله
باللاسف ان هالة روسيا الموضوبة اليوم يرثي لها البلمود الاصم : جفاف في الزرع ونضوب في


المساواة المطلتة بين جيم أفراد الميئـة والدعوة الى

 فضلا عن ذلك فان الشيوعية "تصيّر الناس

 التي هي أمن ما يتلدكه اللانسان

 العامالينعلى كسر قيودالتقليد وتحرير الام:م والشُعوب

 والهاطلين والملكية الفردية باقية م) مي لان المية

 ليست الشثهور الطبيي كشهور الام تح, ابها بل اللشهور الـكالي الذي يحس به الغني نغو الفقير والسيليم كـو العاليل ان ال:ظريات الاشتراكية الحديثة هصوغة في
 وتزجه-+ في مازَق ضيقة . وهذا ماوقع في روسيا المسكينة فذعو المبادى ؛ المبتدعة في روسـيا صاغوا

 والاخلات اللي متقى شاهت
 , والمهة والاقهام وصهات الرجورلة الـِيةية ناقصة .
 الازمات بين آوتة واخرى.صناعتانا في أيلدي الاجانـ وزر اعتا التي هي المورد الو حيد


لاستُمار الاراضي




 r .
 (جز) (
$\qquad$
كز" أمر حيما

تا
 T



في الوديان اليابـسة وتضرب كالضو اري في المباهل
$d>\mid 2 l$
شيــو وشباز. كهول ورضغ • يتصارعون على


;ي أخصبـ بلاد الله ; بة وأخناها حقو لآ ! !

هتصاءدة في اكبر امة في المالمكانت تنظر المها الا
كها نظرة اللاحتر |م خشية بأسه| ! !
هذا


الستحيةة ؟
屋 . * لنا بال种


 كثرت الاحز ابب عندنا فن المزب اللديقر اطي


 الا التفكهة والمناضالخ حالتنا الان:




 .



الافر اط والتفريط


 خطير في التزيةه . على انه يكب الاعتدال في كي كل



 ولا تطيبـ لك عافية
 والاتخنث والتأنت والتصنغ . كن رجلا






رسـالة طبيب
(الي الـ الب والشاب)







 الك انخاص ابـ طيبـ




 اعز شيء عـدك



 الالدابـ الدبن


بوردة ، والـكي أَقْتُ ين الور زدماناَ





 لا تثربالا اللاء نقياً صافياً
 تجديد المواء في غرنتكا . - الثــس اتوى واءم وارخص مطرر لافساد . نأدخلها ييتك على الرحب
 ولكن احذر ، عند الدرس ، الزيقعنو رها ها على عينيك

 الـكتب والاور ات ولا تاترب القر طاس من عينيك



 وخط مستقيم
هـا ما الردت' الجاله في هذه الـهجالة . فاحة
 لك هذا الدعاء : اطال الله عركُ بالمافية والهنأ.


العنةوالططارة--زينةالفتى . وكلما يدنسهما


 والشبل والقر وح و انكعاط اللقوى والجنون والموت الحسد واليغ والمقد - آنة المافية . والنم
 وتوله ثابت لا يخلق جدنه القانم


 طريق الأوى ، بل طريق المبرة


 قال سنيك الفيلسون : الانـــان لا يورت وراك.كنه يقتل نفسه ـ وما عني الا الـلـيري والفاست

 والجُدور ، فان خلالْتُم تصلي
 وصمبة طيبة . فانك تمرف من عشيرك ، ،وكل قربن

 فن اين لك هــذه الرائهة المطرية ؛ فنقالت : لست

كانت كنيسة لادوكية ناجهة في الامبور





 . بكر ارة ولا يحسلون الا على سبيل المادةو وكتمعون















 , اللرأة الخاطئة التي أتـت اللى الرب التــال المغ

## الفتور الروحي


 أكك لـت بارداً ولا هاراً. ليتك كنت بارداً أو هاراً .هـذا



لاودكية كانت عئد كتابة هنه الرسـلـ الها مدينة عظيمة في السيا الهـنرى أو بر الاناضضول وة



 الـكثيرة وبين هذه الآثار قرية حقيرة المّابالسكي



 كنيسة لادوكية مح كونا كنيسة سسيحية لJكها اكت


 مزمع ان اتقيأك من في،


دانا فني وقد است:نيت وليس لي كي طاجة الى ثيءه وهو كمةول ذلك الفر بـي في الميكل وبارب

 الروح لسوء الحظ لم يكت من الـكنيسة لانانا زي


 كل ما يسهبونه وبح كل ذلاك يغتكرون بانمّ قد







 في عبادتم




, وال大لاص حينا كان الرب في بي بيت سمان الفر بـي




 ركنازى اذن كوى الـهموات بغتو

 كية الذات والزوح الفر يلمي والثتور في المبادة كلم
 البر كات الرو جية على الناس وتسبب وجود الثرثرات



 حقيقية عارة ولا نواظب على قراءة كالاهـ الالقدس وكلى الصلاة في يبوتنا وفي اشنظانكا اليومية او كِف
 حياتاورساو كنابالحق يجب ان نقر ونهترف بنقائصنا







 وسيغ الروح ورس الايمـانه وهـذه الاسلعة

 لاودكية قد أهملت هذه الاسلحة فسقطت في مالث الأتور ووقع علهِهِ غيظ الر ب وكايتي الاغيرة انو اظب بلى الصالاة الانتر ادية
 وتسبغ علينا بركات الخلام ويكل المسيح بالايمان في قلوباونحعل لعى سلام الله الالي يفوق كلم عقل واخـيرآ ذكلل باكليل الجاجد والـكرامة ونشارك
 الرب وتُجيده الى الابده
(بئ سبع) اسكندر يمقوب دو اني
$\Rightarrow$ \&



 الارض وجيل اللستقيمين يبارك
وليلم إن لا ثيء يسر ابلبس مثل الةنتور في

 ليست مؤثرة في قلبه وصلاة مبل هـذه يقتيأها
 الدن المسيحي هو دين اجْهاد لينس دين فالر و كنبسة المسيح يكب ان تجاهد الجهاد الحسن وتمهد الله عبادة روحية تؤُرْ في القلوب ويك ويكون فيا حيأة وحرارة ولا تكون مثل كينيسة انسس لما المم بانها حية ومي في عيني الله بيتة ولا بـلا كيسة لاودكية مكفية بمبادنبا الفارّرة الــدعة
 وبِب ان يكون كل عضو في كنينسة الميتح نالمياً في المكة والنعمة والقاهة عند الثه والناس وبكب
 الرب يسوع في حياتنا وأُمار الر وح القدس تنظا




مزاحك

 وكَ بَبثـك يكرل ابصمار الوفد الاششوري عن أسوار المدينة)


 ;تان - (يسلمه رسالة ) خذ هذه الرسالة هن مولانا

 (يتّد للىالالامامو يقغ السادة الآ خَرون على حدة) اسمهوا وعوا كلام مولاي آيّا المعباليك .

 كلام النفقتين هو مشورة وبأس لالجرب.



رواة
بهن بصر واشـو ر
(الفصل الثاث - المثهد الثاني )
(الما الاسوار - هـناكُ بقف الترالن وربسار يس

 واياك أْ تمفو عهم
 كالّل نوت الالسوار


 في غنى عن هذا البيش لملامرة بلـيش عند eتوله على مصر ليلتهبا التهالح
 بامرأة إهد مغاضبا . وبنفخة واحدة ندكّعرش
حزقيا الى الارض

(يشير الى شبة)





 شبّة -

 فوك 1
ربشاقي - هل أحسـنت أنا






بالآخر ويخـخكرن باستنراق )

ها . ها . هـا :

تُّان - طعيـة خارةهة وحياة الآلمة او وها هو قد


 ، ركات وأرسان





r
اسو ارنا

 مهاهـدة (يبرز لوأثيةة ويزتها بشـدة متناهية) , الآن ها مي قصأصات ورق (ينر الوئثـة

المبزةّة بكنق على الارض )




القوة ! و!لمبروت !
 الاولى : والآ
 المر ضو ضi دخلت في كفه وثيثوتها. هكذا هو فرعون
 علتّه ها قوم
$u_{0}$

ظهر0 !>ل قحة وخشورنة وياطاطب الذين على السور )
 (يتر|جع|"ياقيموشبفة ويوآخ لالى الوراء ويخنون وجوههم)



تحت السور
 : \{ هن يده . ولا بيك


 واخر جوا الي"وكاو اواثشرووا السِلام حتى آلي



 تهدات النmهـ - صصتات !

ربسار!
:
تونان - أظرو ربشأق -


شبنة ويوآ رزبشاقي - (يرنغ صونه بغتة وبهدة ) السـعهو! الآن وعو! : هكذا ايمول مولا ر اليمصشات


المدينة واخربها

 ضجهة وولوة خافتة فيرتاح الالشوريون الْالك)

 ضا: : الـيأم ( \& Li K K


 . الس,

 وها الني أفسم لا لني ILalla



الصو ات - ( بغنغ ) آه
( يثّن وبز رأسه )

صحكائف للاحراث
الكششاونة في افر يـيا
( بقلم أحد ضباط الكشافة في لاغوس عاصمة نيجيريا )





 الـكثاف ان يتيه فيا و وحدث في في ذلك اليوم ان






 .


واحد أرضهه منيد .الك أشور . اين آلمةهماة وأرفاد ، اين آلمة سفروايُ
 اورشُيمهن يخي به بـ بقية الالِّة ؛

( يشُون ثـبامبم المارجية بمنغ)
 مشيرين اشارة حنق على ربشاقى واما شبنة فينْبم

متجاطئًا )
الشهب علىالسور -هيابنا الىالالثك !الىهيمكل اللب!
 المنا ! إج
 عن السور )



,ربساريس - جئت بالم التستطه الا, ابُل وُلا شاك
المr


دفهة والحدة 1
الالكل - فليتي ربثـاقى ! ( يتّتادونه فرهين مهالين
ورّان بشي مهادياً مغكراً )







 يكيدون تقليد هوت الما .
 الطيور والميوبانات الهميـيرة










 .






يفالجو ا في ألمثور على ثي


 الرا امنين جولا (شَ
البراقب وءرف أُرها


 بكه الإفر يقيون


 والإمض على اللارامات وغير وفي صباح .







 وجال ككات التجية والمُودة الالالة لمى منى عيدالميلاد

## قو اعل



والمنوان والمدرسة
(r)







جرت المادة في اوربا واريكا الت ينهادى


 ورسومات - ويك نـن شراء أمثال هـذه الكرتات



 هذه الصحاثق رسم وكتابة كارتات التهثة بانفسبم لميد الميلاد التّام ?



الخطية التيسادت على رقاب الناسناغذيت لما كلم




الزواج وشبان اليوم
يلا موضوع الزوإج لنـاس خصوراً لشبان
 الالتغاع به وطباً 'لفكاك يود الثشر وتاتسير افغلال

انتثرت الززيلة وتر نتالناس كفتالمب بالنار .من


 ورغنا عن كتزة الملاجئ وتيام رجالالالاسمان بكل تواه ونتح المتشفيات واستمهاد الاسبتاليات والملالجة داخل البيوت وانتشار الطب والاطباء هان

 منه في اليلة الوامدة الوف الالوف بن جراثيم المدوى الغخّانلة
الـكال الحتيقي ليس في التستر والنسك.ليس


 يفر ون من الزواج منطا بن الضيبة الماليةبابعتبار





 في هدوء وسكيــة يستظل ئمر الارض ويشّبع بن خير ا-ها وهو وحش يركب الوعور ويتساق البيوت ويهجّم على الـيان

 وجدته خالياً ناوياً






 أخرى إيضت روؤسبم ونجهدت جباهمر وكش















دخول الاسلام المى بالاد الهنح



 الهنود ولشتتت شهالمهم . وحيثما التّعر عرض على



ف.كانوا يستمبدون
ومن أغربسا رواه دوفطنـ الزهور (ل) عن هذا
اللقائد انه التقى مرة في احدى وقائعه بالمُود بالقر بـ
 قيادة رئيس بهم الزاما ظاهر فاشنا
 ودخل المنهزهون الى المدينة وحوصروا فهيا تحت
 وساءت أحو الهم هن شدة الحصار ولما يأسور ا من
 أحرقو


 بن الإيد المسان وارسلها هدية الما المير الؤومنين


أي شهج يرضي هذا الخالق وهو نجس شره
 قئه والمنز اي رقي و"تقدمتنظره همن المة او شعب اوقبيلة .











وجيوش المالم أنذ تهوم به

 السوت استمطافي بلسان المحبة والارشاد والاخ



 ج

ويوجد الميوب . و يאسر القلوب . ويــبـ الـكاء
والنحيب


 تجده في كل ركن من أركاز المسكونهن • بيــن

 فيزوايا الجوامع وعلى أبواب الاكنائس. غلب ابابآآمم



 وصبيان . عطأُطأ ؤوس الشججان . واسةط أصحابالتيجان

 تاسسه ، رقت احشاؤه ه والستهر ت في فا فاته شؤون








فقالت له اعلم أيبر الامير اني لا استحن ان ان اكون لكك زوجة لان تائد جنودك الاني ارسلني اليك قد



 الو جه الأكور وفي اثناء الالمر يق فار تكه اليلياة وعيد وصول الجثة الم بفداد السـتدنى الواليد الاميرة


 مينه وتأخذ بثار ابِها ووطنها فتمجب الخليفة من
 المذكر ثجهمت طوائف الهنود وطاربوا المسلمين
 Col

## من يغلب التنـبن

 في الخيدة الجسدهة • أينها اللفوس الغاللدة المسافرة







 اتباءه . ألمزتستهاوا هن روهه وانتم تانميذه . الا تنارون على مبادئه وانم انصاره ـ ـالا تعلون رايته وأنتم جنوده 10




 نتابج ا!بطالاً تذوب شـجاءة وتجوز اودية الوعور قوية
,لاجل حق الهّ تظهر هـة
كاولالين بغـابر الازمانـن
 من الجل نشر حقائت الايكان

نیتاج ابطالا" "אلك روحهم حب النفوس تشهـجا بمسيدهم

نختاج شبانآ يكون طهوحهم




اين الرجان العاملون یع اللى بل إن إبطال الزمان الاول










 دور الشُباب الخطير يسـوع عارب وغلب وضر ون وب














communed with him, and from within his life there flowed into mine rivers of living water. I walked with him through lovely avenues of restful shade in his friendship, and saw heavenly vistas, and drank from life-giving springs. I went out to my life renewed and refreshed. I was a new man, and there rang through all my being a song of the memory of that blessed life. All through eternity shall the echoes of that friendship call from peak to peak for me.

In time of need and anguish I came again to that friend. I ran to meet him as a shelter from my sore distress. I found him and entered into communion with him. But the fountains of his life seemed dried up. The refreshment seemed to have vanished. His own life seemed parched and drooping. His speech was as the speech of other men. I struggled back to my own life as I came. Later he told me that the King of his life was not being obeyed, and that the garden of his heart was not being watered. The trees and walks of his friendship were still there, but they no longer soothed and strengthened. The fourtain of his friendship was still there, but its waters had been hushed. The King had intendod that this garden, this life, should be kept perpetually refreshing for the souls of all who might come to it, but the King had not been obeyed, and the living water had not been kept flowing, and I went away unrefreshed.

Then I prayed, "Oh God, keep flowing into me, and within me, and from within me, Thy rivers of living water for the health and joy of other men! Oh, King of life, make my life a watered garden!"


 وشاعرأ بان نشيد ناك الحماة الجميلة سيظل هتردداً في ؤالدي
الى الابِد

وك:ت كما شثرت بماجة هرعت اللى صديقي ووليت


 جافة ذابلة وحلـيثه كحديت غيره بن الرجال فضمتت ذرعاً ولـ_ا رآني الحول المودة اللى سهادتي الاولى قال لي انه تد
 صداقته باقفياً ولَن تبدل ون اعد اجد فيه المزاء والقوة كا







flowers were bright. Parrots circled through the cloudless blue, or swung upon the swaying branches, calling merrily to one another. The air was laden with the intoxicating odours of roses and jasmine. The fountain sparkled laughingly in the shaded centre of the garden; I stooped to bathe my hands and face in the cool waters of the fountain's basin. Then from its joyous spring, I drank until satisfied. I sat for a few precious moments upon the marble edge of the fountain and revelled in the refreshment of a watered garden. The driver called and I hurried out again across the stifling, heated plain. I had tarried for so short a time, but I was a new man. I carried away the song of the garden in my heart, and its echoes shall never die from my life.

I was making the same journey in another year. The road was more uninviting than before, the weather was hotter, and I was not only weary, but ill. But I had a memory! For hours I looked and longed for the place of the garden of refreshment. At last we came to the shade of its trees. Wearily and weakly, but eagerly, I climbed from the seat of the torturing, springless cart. With unsteady steps I entered the door of the garden. The trees were gray with dust. The flowers drooped in the heat. The little water courses were parched and dry. The fountain was stopped. My soul sank with weariness and I turned away, sick at heart, to finish the torturing journey unrefreshed. At the door I met the gardener. I asked hım why his garden languished so. He explained with guilty look that he had been absent attending to affairs of his own for a week. I asked him if the Raja would not be vexed at the neglect of his garden. He explained that the Raja had gone to the mountains for a month. Then I knew that the garden had been neglected because the master's orders had been disobeyed. He intended that every traveller might be refreshed; but his gardener had not been faithful.

I have a precious memory. It is a memory of a friend. Sinstricken and weary, and far from God, I was travelling one day when I came into his life. His whole life was wet with the dews of Heaven; his garments were redolent with the odours of Paradise; he just breathed the very life of God. I sat and

تاجاي بضغها بمغاً وكان المرأه باموا بمبير الورد واليامين






 يتردد في قلبي ها دمت حـياً
وقد سرت مرة أخرىفي الوادي نغسه في مارّة إلميظ
 أحيت في فؤادي هيت الامل وشعرت بسرور عظي لن نوي









 -




 ماء المجاة يتدفق همه في هياتي
wages. But it is more than doubtful whether communism would really even remove the disadvantages of the present system, much less improve it. Where it has been tried in the past, either for a religious or social motive, communism has entirely failed. The spirit of acquisitiveness and the desire for private ownership rapidly reassert themselves. Mutual suspicion and jealousy thrive among the Communists. Human nature being what it is, communism can never succeed. What its effects would be in a large industry can scarcely be surmised. It would require an ideal humanity to give it even a fair chance of succeeding.

Having thus touched in a general way on the principal theories of reform in vogue at the present time, it will remain for us in the concluding article to endeavour to put forward some constructive suggestions, based on Christian faith and experience.

## A WATERED GARDEN.

by
W. B. ANDERSON.

1 have a precious memory. It is the memory of a garden that I happened upon one tired midsummer's morning, in the midst of a torrid plain in India. I was weary, and travel-stained, and thirsty, when, over the drooping head of the horse, I saw a clump of trees on the far horizon. I hoped it might be a garden. It seemed ages until we should reach it. When we did arrive under the spreading branches of great mango trees, a cool zephyr, as grateful as the fanning of angel's wings, rippled over my parched cheeks. It was still early in the day, when, swinging myself wearily from the hard seat of the springless yekka, I walked straight into the heart of the garden, down the shady aisle of mango and loquat trees. Before dawn there had been a shower of rain, and now the gardiner was running the clear cool water from the irrigating well all about among trees and shrubs. Everywhere leaves were green and




 الفزد دة




At رلا الى من الانسالمة


 روضتة ستاكا الغام ( )
اله ال أيا

 ق الج

 بـ الفج



On the other band, the utmost care must be taken that the control of Industry by the state does not develop into mere interference by someone in power for the sake of a private firm. Instances of the misuse of this power of control, during the days of the war, are only too familiar.

Another proposal is to permit all producdion to be carried on by private ownership, but to hand over all methods of distribution to the state to administer. This again might prove a most economic measure, but it is open to the same possibilities of maladministration by Government Officials.

Before closing, reference should, perhaps, be made to a theory, which, if applied, would transform the whole economic basis of life. This is the theory of communism. By it, all property would cease to be owned privately, and would be at the desposal of the general public. It is almost inconceivable that this theory should be intended to apply to every type of property. It is only necessary to consider what would be the result if it were put into execution regarding clothes, furniture, and similar articles, to see how exceedingly difficult its application would be. Plato's Republic recalls even more", extraordinary aspects of this problem. It cannot be that communism can be allowed to overthrow home life. As for the domain of economics, the doctrine of communism would take away, it seems, all incentive to work which at present exists from competition and from the need for money to pay one's way. It is true that the effects of the spirit of competition are often morally bad, and that the necessity of securing money to enable a man to buy food with which to live is the frequent cause of crime and wrong. And, again, many objections might reasonably be raised to the principle on which wages are at present paid, ie. according to work done, or supposed to be done, and not according to a man's responsibilities, so that for the same price of work an unmarried man and a man with five children receives the same
nr أعطا. المدوهة حق الاشرأف علي اداوْهـا بطريقة تمنغ مساوىي القروض والاحتكارات والمنافسات المطلقة وملّ هذا النظالم صروري الميانة مهـالح الميئة لان في الشركات ودور الصنمة اليوم كثير هن اللفائنـ والاغشية التي لا لزوم

 بالقوة هع شركة خاصة ولنا عبرة في المساوئ الالي نجهت عن سو، استیال هذه الموة في هدة الحرب
وبين الاقتراسحات با يتضي بترلك عهلية الانتاج لعهدة

 الادارة ايشاًا من جأب موضفي الحكوهة ووّل ان نختم .هقالنا يجدر بنا التنويه الى نظر ية لو طبتت قد تقلب الا ـظام الاقتصادي رأساً شلى عقب ونهني
 الاوراد وتبقى ششاءاً للعهوم وانه لمن المستبعد ان ":نطبق نطرية
 سـت على اللابس والاثاثاثات والاثياء اللاثلة . ألا يكرن تطيتها من الالاور المهذرة تماماً. وتد جاء الناطون في


 كل تنافس وتقيد الانسان عن الـئي في طلب المال الاني






the rights of the community．Its primary obligation is to further the common weal，not to remunerate itself．The State has capital， its position is as financially sound as is the community itself，it can afford to promise pensions for sickness and old age，it can oust undesirable internal competition，it can reduce to a minimum the number of middlemen，it is able to organise industry on the most economic and productive footing．In theory，this appears to be an ideal solution．

As a matter of fact，no administration has come in for more severe and，in some cases， merited criticism than that by the State．We need only mention here the tendency to formalism and red－tape，the squandering of enormous sums of public money on useless undertakings，the difficulty of fixing the blame for maladministration on any single official or department，inclination towards office－placing and back－stair influence，the absence of healthy incentives to hard work from the prospect of promotion；and above all，the almost inevitable slackness and loss of the spirit of initiative and enterprise in trade and industry．State Socialism has not proved a success in the past．Nor need the workers regard it as a panaceal More than once in the case of labour unrest under state ownership， the State has not hesitated to summon the military to its aid to suppress as rebellion a strike against its own methods of control．There has been a real danger of the establishment of a most undesirable form of centralized Absolutism．We now see why，as for example in Russia to－day under Bolshevistic rule，which professed precisely this State Ownership， what was theoretically the maximum of socialistic liberty and democratic self－govern－ ment，passed practically into a very stringent system of autocratic absolutism．There are many variations of opinion as to how far the principles of State Ownership and state control should be carried．Some would advocate leaving industry in private hands，but permit－ ting state control of it，in such a way as to prevent the worst abuses of Trusts and Monopolies，and unrestricted Dumping or Competition．In the interests of the Community at large，such control is most sorely needed． There is much unnecessary overlapping and undercutting in trade，as it is organized to－day．
 وهي آستطيع اوضل＂ن غيرها ان تكفل الموازنة وتسوي بين ．
有共
 و＇ؤر＇战號





 وفوق كل شي＂اضاءة روح المادأْ والششروع والماهاد في
路







 اسـ：ـد＇دي هطلمت


that whenever an attempt has been made on the part of the labourers to dispense with the services of the more highly-educated and experienced busibess-managers, and to monopolice control, the result has invariably been in the case of a highly -complicated or technical industry, a complete failure. This was strikingly proved recently in Italy, where the workmen themselves, after an experiment in this direction, found themselves obliged to recall a number of the former management. The inability of "workers" to dispense with specialised management is partly due, no doubt, to a certain mutual distrust and jealousy amongst the workers themselves, partly to the difficulty of raising the capital necessary to the running of a large business, especially where there is no likelihood of an immediate return for the investment, and the small investor cannot wait for a number of years without interest on his money. Experience shows that the so-called brain-worker and the so-called "hands" are mutually interdependent. No organism can be rent asunder, nor can any member declare another dispensable (See I. Cor 12: 12-26).

So far we have traced the working out of the principle of the gradual acquisition by labour of the ownership and control of industry. There yet remains for us to consider an entirely different principle which receives wold-wide advocacy. This is the proposal to nationalise all industry, to make the State the one great employer, and all workers wageearners under it, in a word to introduce State Socialism.

Already certain steps have been taken in this direction in most countries. The Post Office, the Telegraphic and Telephonic systems, the collection of Customs and Excise, are generally and with good reason administered by the State. Many urge today the nationalistation of the Railways, the Canals, the Rivers, and even of all means of Transport. Others would include all business and all trades in the proposal.

Arguments are not wanting in support of this idea of State Ownership of Industry. "The state need not consider the making of a large profit as its first duty. It can hold the balance fairly between the claims of the workers and

كذلك متى اتُظه توظائف الملـل السابية واستقرت على



















 واللماد بهذا ادخلا مبدأ الثتاكية اللهوة وتد خطت اغاب المكومات خطورات ثْتّة في هذا

 ويقول كيورون الوم ان الـكك المديدية والتعو والانهار


building societies have been formed, and have proved an unqualified success. Where an industry has been established for a number of years, the workers could gain possession of the business by a gradual and fair process of selling-out, so to speak, the capitalist. Thus it is hoped, by the formation of new societies and by the recasting of the old, to put all industry in the hands of the workers. Some would proceed still further with this idea, and substitute for a Parliament, whose representdion is based on territorial divisions, an Inductrial Parliament, in which representation would be according to trades and professions, so that the whole administration of the Community could be ultimately under the control of the members of the Unions of these trades and professions.

The application of this principle to Parliamentary Reform does not concern us here. Regarding the principle itself, it has much to commend it. The existence of a parasitical class of idle rich, whose wealth rolls in from the careful investments of a capable grandfather, is totally undesirable. If a man will not work, neither should he be paid. But it is a big mistake on the part of the less enlightened elements of Labour to belittle the importance of the management of an industry. This was perhaps the fundamental mistake of Marx who failed to realise that the highest form of 'labour" is brain-work, not hand-work. It is obvious that, for effective management, is required the highest gifts of insight, foresight, shrewdness and tact, and initiative. Many business partners to-day work for longer hours, and farmore strenuously than any of their employees. Tints is the fallacy we referred to in the previous article of a rigid division of industry into Capital and Labour. Many capitalists labour ungrudgingly, and many labourers are small capitalists. Provided therefore that the higher posts of industry are remunerated on a worthy scale, the general principle may stand that the proprietorship of all industry should be in the hands of those who are actually engaged in the work. Control, on the other hand, demands highly specialised gifts, and also a concentration of responsibility, which clearly cannot with safety be put into commission. History proves

ملى مصادرة ثُوة أهحاب رؤوس الالاوال المودعة أهلاُورو





















 والبارة والا:تكر
وكثيرون من 'ر باب الالا





At this point it might be well to refer to two proposals of a rather different type from these which will form the main topic of this article. The first is a development of the principle of arbitration between Capital and Labour, which we mentioned in the previous article. It advocates the setting up of Councils within each trade, at the order of the State, each Council being composed of representatives of the shareholders, of the employees and, in some cases, of the general public, too, and each having the right to give a verdict on any points of dispute, which might arise within that trade. There is a divergence of opinion whether or not the State should require the decision of these Councils, even by force if necessary. It is satisfactory to note how with the past few months several strikes, which had been threatened, were obviated by an appeal to such a mediating body. Provided the representation is a fair one, there seems to be no reason why the decisions of these Councils should not be legalised and enforced. Without such power of compulsion, there is nothing to prevent either side from repudiating the decision of the Council and resorting to the old methods of the strike or the lock-out.

The second proposal has as its aim a fairer distribution of wealth. Many powerful arguments can be brought forward against allowing wealth to be accumulated indefinitely in the hands of either a single individual or a single family. It is harmful to the community, and a moral snare to the individual. Accordingly it is proposed by a system of stringent deathduties and of a highly-graduated income-tax to do something towards levelling up the fortunes of the members of the Community. No convincing proof has yet been produced to show that the idea is not a sound one.

It has been suggested that the principle of participation by the workers in profitsharing should be carried to its logical conclusion and the workers become the sole owners and managers of every industry. This need not necessitate a confiscation of the wealth of the former investors, though not a few have advocated this (mere robbery though it is), as the simplest and quickest method of its application. Recently a number of cooperative






标







 .


و'لزجوع الىى اساليب الاضر'بب المديمة

والما الأقتواح الثالني فيري للى "وزيع الثروة على نضأم



 ولم يقم دليل بقنغ حت اليوم على فساد هذه الفكرة وقد قل بینمه ان بهدأ نقسم الأر بأح على الهمال يكب


and renewed. In short, so many conflicting theories have been set loose, that there is an inclination to despair of ever reaching a soluion at all.

For the present we will content ourselves with taking these theories in turn, and we will consider briefly the more important of them, beginning with the most conservative, and passing on to the more extremely radical. To the third and last article will be reserved a statement of what we believe ourselves to be the true viewpoint.

There is a good deal to be said in favour of these who would propose a gradual disentanglement of the twisted cord of industry. It is always better to begin with things as they are, than to figure out an ideal scheme in abstract, and then try to make life square with it. Accordingly, a large body of opinion in favour of reform would advocate as a first step an all-round improvement of working conditions, better housing, shorter hours of labour, higher wages, greater facilities for education, and the right use of leisure, in order, little by little, to raise the condition of the worker from the hunger-level to one in which he will have a reasonable measure of comfort, and refinement, and be the better equipped to play an ever-increasing and more useful part in the world of politics, as well as in that of industry.

Such measures deserve the heartiest support. But they are little more than a beginning. It is necessary to go much further before light will dawn in the world of labour. There is a most commendable plan, already put into practice by some firms, of distributing at the end of each year a certain number of shares in the business to all employees, either in proportion to the number of years spent in the concern, or on some equitable principle of capacity or promise, so that, by this means, the workers themselves come to have a real interest in the well-being of the industry, and in some cases to have a certain control over its management and development. This restores to the worker some of the independence and pride of labour, which he lost when he ceased to be an artisan or craftsman and became a wage-earner. This method is worthy $f$ a much wider application.

ككل وحيد لذذه المنشكة وهن راغبب في اشعال ثوزة كاملة


 ونظامبالسوفيت وغير ذلاك بن الحلول الكڭثيرة والنظر يات قد

 لذه المثنكا التي استعصت علمه وسنكتي الآن بإبراد هذه النظر يات ونـحث في في المهم






 من ذوي الآراء في الاصلاع ادخال التحسينات في احوال

 وبذلاك ينسنى رفع مستوى العامل تدرياًا الى منزلة بهعولة







 والْاهلية وبهنه الوسيلة يشهر المال انفسهم برغّهة اكيدة في

# Orient 

# THE LABOUR PROBLEM. 

by
(S. A. Morrison, M. A., OXford.)

## II

In the first article of this series an endedvour was made to sketch the process by which the affairs of the world of industry have reached their present apparent impasse. The purpose of this second article is to examine the validity of the claims made by the various schemes to provide a way out.

That it is inconceivable that civilised nations can allow the present conditions of industry to continue unaltered is readily admitted on all sides. A local strike is serious enough in its consequences. It involves materal loss, considerable unemployment, and a danger of moral and social unrest. A general strike spells ruin to the community. If an international strike were engineered, its deadly effects would be beyond the powers of imagjnation to conceive. But besides being undesirable for its consequences, the strike is fundamentally wrong because of its principle. It can never be right that questions of justice and equity should be left to be settled in the last resort by the relative powers of persistance of the two contending parties, of employers and employed. Moral right is not of necessity on the side of the materially strongest.

Reform, then, is essential. So much is agreed, but of what kind shall this reform be? This is a question to which the most varied answers are given. Some would advocate an amelioration of the present system as the most hopeful solution. Others regard everything less than a complete revolution as quite inadequate. Profit-sharing, Nationalisation of Industry, Socialism, Syndicalism, Guild Cooperation, Communism, the Soviet system, all these(and many other like theories) have been propounded, criticized, modified

 المتهن

 وك



 ان 'تُطرِح انور الهد "
 فاللا
 Gl th
"God hath made ot one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."
 el-Falaki Cairo. Tel. No. 1339.

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


## اعلات

الى حضرات اللشثتر كين
قل عينا حضست السـخير ون افندي
جرجس عحصـالا لاشتراكات البِلة
في بهيــع بالا القطر المصسي (عدا

المشتر كين اعتّاها في تحصيـل قيم
الاشثتاكاتبوجب| ايصالاتمطبوعة
وْمٌهورْ
وأملنا كبير في حضى اتهم ان يعاونوه كلى القيام.كهrتة



ججة دنبّه'دبَّه

(19Y)
تصدرّ رمة كل شا

باب اللين والادب


وقد فاه بذه الـكلات التي صدرنابّا دقالنا
 الككيسة المسيحية في كل عصورهـا تشدو بالفاظها
كل أمة في المالم لا بد ان يـعلدنها كأمه بِض الازمات والمحن داخلية كانت أو خارجية فاذا يكون موقف الله ازاه هذه الامة إبان محنتها وا وا
 الحكر اسة التي يزي اللهِا
 مؤلف تاريخي يكوي بين دفتيه تاريخ أمة جازت أدوار الزهو والستوط . المظطة والمذلة . الحرية والاستمهاد . فهو هافل بالمزاذج التاريخية الي ي يكنن



## اللدين والسياست

ها ات م مي ينِّ الرب البيت نباطالذ يتب البناؤون .


هنه نظرية روحية جنع الِّا رجال الدين في كل دور من ادو ار التاريخ لان الدين يجسم في نغس
 منظورة "نسل لثقريو هصير الافر اد والشهوبو وليس بين أصحاب الاديان من ينكر هذه القوى

 القوى وتقر بِّا الى معرفته واختباره ه . ولم تذهـ هذه الجهود كصانة في المواء لان تطوررات الـياة
 هذه التطورات ارتّقّاه نقسية الانسان وروهانيته



 يكرن كاهة في جانب التوة و ولكن اتصار الورة















 الآن التي يئن نما المبتص




الخرفالها لاز ال:نسَ البشرية في أروتا الندة





 وأثرب دليل لعل ذلك ما وتع في المرب الاور بية

 تجيزها الانساية















ومن يةـاوم هذه السنة ككن يارارل هدم بناء هذا الجتمح ودك من الاساس


 في هنا الليل بين الشاب والشابة لان الطابيهة واحدة



 ونيندها في كل . كزان فاذا وجد خالته اللنشودة
 أُسرار قلبه فاذا وجدوه كفيًا فاوضوا البنت في هذا

 وتهذيب كاف واذا كانوا من لم ينالوا من الملم

 لم في هذا الاه الجلل وهذا مالا ترضى به شــابـابة

 صاغرةساءعيشها وساءت الالزورجها الماتياليالماهل
 صبورة حكيمة
فليتق الها الو الدون ولا يجبروا بناتهـم فاذات
 البابلي كا "مت بنصر اتد داود واعاجاد سليان وخير
 أيدي الهة ولا يِيرحن بن أذهانانا ان الايكان الني
 اللادية الارضية بل من روطانية الاية ورقينينسينها وعرفانها حق الله: : ألمالم ئضي وثهوتها واما الني يصنع مشيئة اللة فيّبت المى الابده
 اللمث ان الله هو الني يدير الصورالع البشرية وانوان هذهلا تقوى وتنجح الا اذا باءت ون ونق ار ادة
 المر وض علهـم في تطيق تصاريف أئـالمز على مشئيات الد

الله فيكل شؤو نها وهي الآن نجوز دور آدقيقًا من





$$
\begin{aligned}
& \text { 6ن السيا>8 } \\
& \text { ألرج جل أملارأثها }
\end{aligned}
$$

انر كن الجمتع البشري اليت وركن اليت
الزوجرْ والزواج س:نة طبيمية وضهها الله فيالجنة










 أو أُاع الرجل زوجته لانها جسـ واهد يملا






 الري كب وبثيط الطاما جمل الكتاب الرجل رب اليت رليس رب اليت أعغط من ربته فالزوجة سلطانة بيّها وتدير اليت وزية
 نم انا الرجل هو الرأس ولكن الزوجة المكيمة يم الـنت الذي يلير ذلك الرأس


 , الاختاطا المدرد ليلما الواحد أنهالات الآخر


 واحد.و كذلك لايكرز للشاب والشابةان يؤخرا الزواج من غير سبب ثلا يـها الى الـن الـن الني فيه

 فيبش عانــا . والـــاب الني يطلب الثـابة لجالمالما

نو غيّ بِامل






 رالنفرض الآَ آن الثاب والثابة تدا دارْبطا برباط الزواج المدس نا مي واجبات كل نهمها وتد بأدْدر الـلـ


هيث النظافة والترتيب وبشاشة الوجه والانيا فلا يغضل زوجها ععلا آخر عليه وتجهل، ناديا لـكل أديب وأديبة ـ وهكذا يشـارك أحدها الآ خر في اليسر واليسر والعهعة والمرض "المنـاء والثقاء
 ولا ينس القارئان البيث الني لايـئودو فيه
 لان الاخالاق المسنة لاتكون أميلة وثابتة الا اذا

كانتر بيية اللين الحت الان الان

## كلمت

## لجْعيات المساعي السسيحيت 

انيلست واستماله والحرت وماكل و ولكني أتول ان المرات آلة بركبة من تطع متمددة من المشب ور الحمديد وهو بوض على ما شيتين يبر انه لـر ت الارضحيتى


 وهو الحرث السماويه ولتكلعءه، فيكالينبـبـيطاتين وها ـ الحرات والحرات:
ثالكرات السطوي هو الككتاب العفس


 واجثال اللشاق من المرأة نظر آللطبيعة والمرس و وتد
 اقتضنت الــال ـ ولـكن لما منصباً ألمى في البيت

 وكُ من رئس لا اسم الر ألاسـة وصور توا وأعضاء جلسه



 كزوجة وام وربة بيت ومي الكحترمة لاعن سيادة
 تطلب المناصب المالية قبل الاستعداد الكائي لانا ليست أهلال للادارة والتزبية والحك . وأم مافي. الزوجين الطهارة والیفاف ليس في العالم كال وما نسميه كالآنهو نسي



 ليزداد المبوالسلاموليحتوم الوا احدالآلآر ويكونا بلى اتغات فيزربية الاولاد. في نُقاتها دخل زو جها الملالي وتجل بيتها جنة من












 .
والماعن لجنة المث والا ف:قاد فاقول بـبل خجل










 الحرث بُردآ ولكنه يقوم بةيالم كل اللجان بالمهل الطلالوب نها
,
 بين اللينو والا الان
وكا ان ال大راث الا يؤدي عهل الا اذا وض
 الا اذا الر تبطت بالاءازذ والر جاه واليمبة , اذا أردت التكلم على واجيات اللجان جماء



 وان أرادت جذب الذلماة المى يسوع علهِها بالصلاة وان أر ادت التنالب على صبوبات زاهاها في الجميـة

 تحريك اللجابا اليقوم كل عضو بالمهل المفروض




 جز افاً أو تطرح الك大لام ملى عواهنـهـه ان ان أردت

شيئا واحـداً اذ انا النىى ما هو وراء وامتد المى ما هو قدام
الميزة الثانبة -ـ الاهانة -

يمين ماحب الارض حراثا:لارضه وه هو وبالمّع


 يسطي ال大رات ليزير ليةوم بمسل، وماذاتاتكون النتيجة - النتيجة ان الارض تصبح بأرة - بالا زرع -

 ع ع

هذه هالة المضوغير الامين فانها الما ار





 والانتقـاد ملزم بافتقاد عضو كاز غائباً في الاجمّاع
 بدلا من اني يقوم بالمهل كو اجب وض عليه يكا يلغ آخر جاورTا

 الغر يب وعندئذ يكون عملئى مقضيا عيـه بالفشل

$$
\psi_{*}^{*}
$$

تكمت عن العراثواتكا الآّن على الحراث
فاتول:
ان الحراث هو المر العالم فيك كمبالربسوراء
 المسائي المسيجية ولم مزّات هُس

- الليزة الاورلى - المرنة

المرد أي السلب باليـد اليسرى لقيادة اللاشيّيني





 هنه هيأولمبزة لكيا اعضاء جهميات اللـاعي


 باليد اليسرى وانتلفة:توا ادئما الى الامام الما رئس





## الشبرث والثرب

 اليضو الني يخثنى الحرارة والاطوبة لئلا تؤزا في




 الاجتماكات الا بآلة ميكانيكية
هذا اللهو لن يستطع ان يكون الا حت اذا حرث نانه يخور في الطريق



 كانصبورا آستمر في علهو النطبق عليه القولو الوا ارد في نبوة ميخاص •1 ها لذلك بسبيكم تفلح صهيون كـر
خذوا اـثلاعضو يتو جه لتبشير قوم فيظهر ونله امتعاناً أو يـاطبونه بقسارة فيتر كم وشأَهم ولا يمود الـمبم رة ثانية وعضو آخر يقابل شنغعآ فيجثه على حضور
 لحهن بل رهما اذا رآه في الطاريق مقبالا يتو ارى من

وجه
وعغنو ثالث يتوجـه لأقتاذ بمض المائلات

النملي - جميـة تخغيف الويلات - جمية جذب
 المسيح ان ملانكَ أبي في المطاء ثفرح بخالطيُ واحد بتوبأ أكثر من تسمة وتسيزن بار آلا يكتاجون

الى توبة
ني التي تظر للسكير عاقبة سكره - وهي
التي تكشف للمقام نتّجــة معامرته - وهي التي
تشتنل في املاح اللادات الدنيبة والمسدة

 لائم فلا يترك سكيرآ أو مقامرا آ أو مغســدآ بدون
 من التحدث ع ايـك اذا كان سكيرآو ومعباركُ اذا
 جبان لا تصالح للكوت التّ
[Durabie] - المية الرابعة - الإوة
الحراث الضميف لا يقوى على وض يده هلى
العراث بالاستمرار ولا يكنهن أن يثابر على علميـة الحرت وهـذا هو الـلال بهينه همع يا احضرات اتلات الاعضاء فانه يلزمك أن تكونوا أتورياء حتى تقوبوا بالواجب عليك
فالمغو الني تؤز في مزابها أقل كمج-المغو




النوم للابتاد عن سطجْنم (حسب اعتقاده وتتئ) ولكن ما أعبَ أهال المناية فان هذا الانسان قد


 وهو الآن احد أعضاء الكنيسة الانجيلية اللعرية

 السبب في كل هذا التنيير يا ترى - السبـبـ رانِ الىانَ الحر اثين ثابروا على عملية الحرثبا باكانورجاء $*^{*}{ }^{*}$


 وشجاءة وقوة وصبر في هذا الحثل الني تـلم اليك تسلماَ شريا بكجة ثرئية- واني أخاف أنذ أقول





هدانا الهل الى سبل الخيروخير السبل انه بميعيبي (فرج خليليل)
 وبابشاتب تغتيش قسم الجيزة

فيقابلونه بجفاء أو يطعمنون في عيدلته فيتر كهم ولا
ييود ثانية لانتقادم



 واظر له قدوة صالحة ني كل ثيء وأخير آ طالب منه



 رسالته الم أهل كورنثوس - كلا - السبب لانها لم يمبر الىالـالتهى



وجد انسان من زمن ليس بيميد كن عأئشاً
 السرر المتمر في الاندةَ وكالات المّثيل - سروره



 من ظل رعاع الناس على ظهr كان بیضهم يزور• بالاستمرار فتـارة كان يرنض


الشرت والغرب
"شَ رعيته لا نه غير مرتال البالولا هطمـئن البلبال وترى


 فقيرا يصصب على اللكون كأس اللمنات المرة اذ لم بنل من الدنا حظظا كهيره فلم يقوَ وملءإطون عياله.هذا يعهرج هن مرض أهابَوذالك

 السيل الزّبى فاللانسـان اللني يطلا الراحه في المالم وينفت
 سعادة الدنيا !سشبه من يرالبِ في الماء جذوهة نار ومن




 لـ,

 والو يلات اللي ترّل عليك انما هي مفيده لاك لانبا "ذهس بك الى شريف الفايات وتنير امامك المريت الى السمادة الابد

الثهريات
(طلب منا أساتذة كلية أسيوط الانيجيلة ان نفسح


$-1-$
ك'س المياة: لا تصغو من الككدر
هل
 كثيف الستحب في فصل الشثاء

 نجما تألت في الملا وسعطع نور• على الملا ولم يأفو ?
 ور فرف بأجiz حيث التى
اذا نظزر الانسان بهين ؤكره هتأَلِ فيا حوله وما كجري في هنا! الهون الو اسم المترامي الاطر اف




 والاقوياه وهساكن الجال
 لازد
 ان بش وِمافوباتي المامفي كدر (عزيز عبد النور اللياوي)
مدرس بكية الانريكن اباريوط

الالقاء فيه وتطلب الحياة الباقية وتُوق الها با بكل جوارمها ومي الهاك الني يظهر الصالُ من الطالح
 و"

وتابلر إقلب ثابت وجأش رابط و. الـمـائب الا



 (بقركون علي رؤوسم بأبيمهم)





 (:معرخون الثانية)



رواية بِبن هصر واشور
(الالهصل الثاثث - المثهد الثالث) )



 مدخل الإنا النماربي)





الشرت والغرب

 والسطاين ولا الماهدات تنمة الات الآ زمدينة الملي

 واهانة لاز الاجنـة دنت الى المولد ولا توة





 وصالوا عند المنج (يشير الى الباب المثنوح) رينما



ويل لنا (يخرجون)









 يا جالالة البلك كيت تكرر هذه الشفاه أمام


أهانو ا با إلمنا القدوس . قد قالوا . . .

 على يد رجاله (يسله الرسالة فيأهذهـ الملك بيدين

رتُتغتِن ويفض ختما
شبنة - (على حدة) هت نغرغ من هذا المزل 1 همد


قادرآكلى تكاوّعا (يسلمها الى الياقي)


 سمعت ما فـل ملوك الشور بیمبي الار اضمي لا الام هؤلاء الذين أهلمكهم أُلبي ء ومن هو ، إله
 (يشقون ثيابهم) شبنة -



كنتق مني الانغاس : وهياةك كل أرواح الماوية





 انامشيئته واكو ن في صف" امهداده ء او اليك
 خيل ومركات ينيوى أخن من الهو ود في قفزهـا وأشد من الاسوود في بطشها - ومن دا الدي يقف في طريقبا ولاته هـناك على الانقل شي" ملموس ومنظار ـ ـ هنالك

 ليس لنا حْنَ إِلآك ؛


 (يندف الى المارج يأس )
أُصوات - أُن يذهب من روحكاك . وأين يمرب من حغر اثك
قدوس ـ قدوس ـ قدوس انت يارِب الجنو د. الارض كابا مماوةة من جلال يُدك

السرائيل : انت هو الاله وحدك ل لكل ماللك الارض . انت صنيت السماء والارض . أُمل










لا حرالـُ بهم)


 (يدخل شبنة من 'لمهة المقابلة ويتأمل مليَّ في الـك المبطع علإلارض) شبنة - كنى .لا طاهة لي بمد الآن . ان انقاني تجتس في, داخلي عند رؤية هـذا اللالك الني
 اليوم على البقـاه في مدينـة اورشــايم التي يكنتي هو اؤهـا . وماذا دهـاني حتى أبّق هـنام قوم يتصنون بالجهتل والفباوة امثـلـل
 المرب ! من مكان لا يطاق ومن مدينة تكا



صوت الشیع - (هن المار ج) الرجهو اللي الزب !


وبر
هـكـكرة وأِد •نبسطاة



حز
يورائل الا بله وها الا الآ

حز"ما - ط إبيَّ اط بِيَّا

! إنا
اصوات كـيرة: -ـاتا

حز


(يدخل الباتيم ويوآخ ويصرخانَ بغتة بغر ح) ! كlllll لا

او

اليـاقم - هذا هو الـو ابِ الني ارساله الشمياء بن
آهوص الى بولاهي اله المر أيمل الذي صليت الـي
部 واس"ّهزأت با !
 بجكلوساك وخ; وجالك , لان هـهـ،
 واردلك في الع ريت الني جئت فيه .لا تلدخل


 هكز! قالل رب الحبوده
 لاجحل سنحاريس ! (يزق الالرج و ويطرحه على الارض) والآلّ لاليس هذا هو اللفجر المنتظر 1
少

صحائف للاح入اث

انت عيد ميلاد الميتح هو تيد كل الاورلاد

 الثمالية الةر بية من التطب الثمالي في ظلالـة عالكا

 الانانيد

 الاولاد الصغار . وها نا نز هنا زا زوي تصـة من هذا

 الآين بريدون تطبيق تمالم الميع في شؤون المياة اليو ية فد سنت الةو الين في كل البلدان الاورية
 البضائع في الشو'رع



 (إباءجه (

 والتائد والاشراف وروانم مجيور الشمب ـ وعند ما
 (كمr)




 الللك والاثراف والشبـ - ـنجا يا ربـ. وأثرة علينا وجهجك نبـبرأ



واللاي يترك في اورشيم يسسى فدوساً . كل من كتب اللحيوة في اورشايم .اذا غسل السيد
 .روح التخناء وبروح الاحراق (بط وبرة في ذلك اليوم لا يقول ساكن . النا مرضت .


مبارك أإمه )
الاصو'ات - (من وق) آينز 1 (يكين الـكل رؤوبم
وإنسون أذرعهم على صدرهج)
( انتهى الفمل الثاث )

 بصرها فرأت أُوار شجرة الميلاد في شكل كوا كواكب

 وهالْاً ظنت الفتـاة ان واحداً قد مات لان لان

 الى الدّ
بهد ذلك أشهلت كبريتة أخرى فرأت نورأ لامعاَ الماما وظهر لها في هـذا البور الباهر جدتّا





 في وسع أُوار لامعة وأفرأح بحيدت حيث لا لا رد




 انتّلت اليه م جدنَا المى حغرة الآبَ السماوي ه

العريق وباللحث عثرت على واحدة والما الاخرى
 بقدم عارية هتى أمرت وازرةت من شــدتة البرد


فلم يشتر منهأحد طول ذلك اليوم بهد ان تمبت اله:اة المسكينة من السير بلست

 وعلاوة على ذلك فالبرد كا بلم شديدآ جدآ في البيت لان المواء القارص كان يدخل من شهوت السقف وكانت يداها قد تخدرتا تهريبا مر مـ البرد


 انطفأت الكبريتة سريعأ ولم يبق بين يديبا اللا بقايالما



 محشوة. واذا بالاوزة قد انتصبت من الطبق وأَبْت
 الكبريتة حالاً ولمَتر أمامبا الا الحائط المظالم البارد
 ;ى شجرة عيد المياد البميلة وألوفاً من الثهوع البيخاه تضي* بين أغهـانها الخغر اء فدت يدها



و'أبذل

(السمد خليلداغر)
العخبن المتباحلة


فين نضالات القلب يتكلم اللـانان و وكتاباتا تشهد
لنا بهسهة ذلا فاكز ها كمبة وعن المبة فلآية هذه

نشيل عياف السكرات (r1-ra:rri)
لـ






 حيانت وبنسل ما بارْي الني يمبه ثالآبا يكون أولا لادم من المو اطن التي





 الفس الانة الكاملة من المهة المتبادلة هن طاله هجس في فيأم ثمث الامص فيذاكرته

 اليه عكتنا أز في تلوبنا واذهانا وانا وانغل الوسائط



 تأمل كيّير وكاتت الحاسيات منغبة طبع التأثيو على صماجات القالب فانغس هالتا با بن أُمبنا . كنا فرق في في أوقيانو س الخلمية وعدونا الو و مي متغلب كليانا وكان





عواطف الانسان كيل الى شنخص اذا اءتقد






 له وتميل عوالمني اليه فأحبه بدون نظا نظر الى فاعية
 وقالباً . ناراه عبوباً




 ما يستجاب رمناهو ويكرك تلوبهم وييل عواطنهم وكا انه لابد لـكل عيل من عالة وكل عادث من من
 المِب في الشخص الني يكهب وتمبل عواطنه للايه أنما الارادة نغامنية للمواطف نكيل أُهـل



 فالنه ميـي في اليقظة والالوم،في الغدو والزواح، في المرور واللـزن ، في اليّسر والثسر • هو ميني
 وفي روحي ، وبعيات عة-لي ، وتحت لساني . نلا المهوم ولا اللعائب تحول بيني وبيمه تمالى





 وممرفة المسؤلية ، وممر فة اللهّ
 الثاهة التي م| أحعل عليها الا بيسـوع المسـيع الني جهلني حرشّالى الابد بمبوديتي له
مرقس فهي
بمدرسة ط:ها الثأونة الأثيرية














حنا الياياس اغالي
(الا:اهرة)
8slem
كث كثيرون عن السعادة، وو جابو ا فيساحات









 ولقد جنيت هن "مار ها الـيهية مالتّ

بنـا الى نُع الاستمدادات المربيـة ومصنـاعفة


 ليس زهّط بروح الغرض النيل بل بروح الايمـان
 يؤكد ضهانات المسلم , وتحسين النظام لتمود الى اللالم سحينته وطكا

 الئ أيدي المؤ ازرة والتشاون الودي،



難


 خيرةالشبيبة المسر ية الر اقية ونفر منر بالا الارسالئالامريكية ولسناز يد هنا التبسط فيوصغ بجـالي الانس والطرب ودواعي الانس والاخا: المسيتي زهذه حدّث عنما ولا هر ج والـك, استرىى الا بصار في كل مظاله هذه المغلة وعالهبا
 صفوه بسناك الدماء - ـوانا ; المؤتر عاملأ خدتا فمالآ الصون السام المشو دو ولا يكون مصيرء مصير المؤتر لت السابتة
 (1) ل)
 ان يمسار بركات السـالم والاغاء على المالمويبدي تادة الششوب الى خير الوسائل لاز الة اسبابس وعو المل الخصومات والنازعات


 وال هذه زعهة ضمير القرن الشثرين الذي استيمغ

 وكل النـاس راغبورْ في روّة الحرب طريدة الششرانع والمّو انين والولايات المتحدة ترحب بك وتمد اليمك يدا نِية لا طهع لا في شي ـ ـ ونحن لا انشعر في نوسنا كخوف ولا نطوي نموسنا علىغاية خيبثة ولا ز تاب





كمة زة












 في ذهني ان المسيجة هي كالاج الالمالم الوهيد وبلسم














 كن الناريات الاو لية فيكل الاءهال نتد دلت أبكاث

 في ؤع من انواع الجرائ واذا كان الام كذلك في


 ويتنتون في أساليب الیلـل



 كلى الاءعاب




 بين الحاضرين شاب يالباي وهو استاذ القاون في


 والمتقّقل :



 والمل فهل نتى تلاك الايايمالسارة في السينة المامنية


 ألطابنا السنوية وما كان يتخللا با بن بشر وسرور ـ أُو نجاحنا المور الي كل سنة في الانتخانات وتخريج شـيان
 أنا المستّبل - فلنـا آمال كيرة باليّياس على المامن أن يكّون لنا فبه ساسلة متصلة بن الهوز والنجأح
أْ التدريس حسن وجيع أسانذَكجادون فيه
 شأن كير في هذه السنة






والماء والناز والكّرياء وهذه أُيضا موضوع الايجاب









 ماليد الامور فيا للاذا لا ينغ فيك كيميرون من من على شاكاكة واشثنطن فيقابون


تعاريظ
, شمس "نلاع ه - بلة خصوصية لتاميذ


 بالبدرسة المذ كورة تحت اثران جن جناب القس ون بو مبير المدرة وهي لسان هال التي تسى لاناء اللمابة الاl

 السباي رئيس الجمية بشارع ترنيت غرة وديع الندي ابابدر سكر تير ها بدرسة الامر يكريكان (فرق: الشرف بالاعكنربٌ) قـد تألن في في
الالساكندرية فرع لفزتة الثرف التي غرضها رنم لواء الفضية وهر كزها المؤتت كنيسة الأمريكا

اللاء واللواء
(اللاءو ولاواهم) بمُوعة همالات اجنماهية وطنية دبّبايراع الـكاتبا القدير اسكندر الفندي الخروري
 خلا


عليهِ الامد

عالج اللكاتب فيهـا ادواء الثرق السياسـية


 ويطالب الككـــاب من خضرة المؤلن ومن
 صاغ خلان اجر. البريد


 أُمالنشرة المدرسية فستستهر ان شاء الهّ في

 بيانب مدرستي اللمية




 المساعدة وله المهد والشبكر أولآ وآخرآه ('لانوس 'لسرى) سلسالة روايات أديـة
 جلال المرر يريدة بهع وصبورئيل أفندي تادرس



 الخلامة با تكا تكون برسم صبوئيل أندياي تادرس
 (جمعبر 'لماعى المبيمب: للارد'ت) تأسست


 ,اللبس لنسدت رلأمبحت بجهيما ولكن هـالثا
 اليَّيل اليما: نيبـا



الناس ماذا عـى يكرونو ؛

يقولون ان الرأه نيم الرجل وجميــهـ ولا بِيدون ان يمترنوا الـ الرجل نفـه هو النيا 1 يكهاه كنك 1 . فهي شيطان اذا المـدها واذا الصلعتها ني بالك

-     * 

الجال ك:أب توصية مناترح


 بيلاطس هذا ولكن الفرق بين المّثيلين ان هؤلا



## معانيكبيرةً في جمل صغيرة







 ولا يعرْون الا هتى نطقور1 1

يتشاءم الناس بالمدد الثالث عشر فهل يا توى


يِلط بيض الر جال ويقولون أن المر أة ميلةّت
للأة والولادة وهذا اللقول لا يهِّ المرأة عن المرة الولود وسارُ اناث الحيوانات واذا كانت المرأُة هرة ماذا يكون الر جل :

اللياة كالوواج لو تزوج الانسان حباً في لمَة
 ولطلت النساء الر جال و الر جال النساء عند ذبولت اللهمة ونخر سوس الشيهو خة ذلاني المظم . ولـكن
 الروحية التي تربط كلا الزوجين ، كنلك اللياة لو
 حَّ مكته

بين البر＇ميل واليلموقات شبه أقرب من اليوم
 اذادْحرج على الزصيف دويآلا إسـهعاك الياهالبرميل الملوء هكذا｜ُصحاب الأوُوس الفارغة يعلأون الانيا


التقى المرحوم ！المام الهد شاءر المبيد في أحد

 عيد بإية هال عدت يا عيد كا هضى أم لأُر فيك تجديد
فرف المام انه يقعد مبن القصيدة البيت الوارد فهـاوهو
لا تشثتر المبد الا والمعا عهمه
ان المبيد لاُنجـاس منا كيد
فأُجبه في الـال قأُلاَّ - نع اذكرها ولَكن

لم يرق في عين من أبيات الهصيدة اللا هذا الاليت ： ما كنت احسبين أحيـا اللى زهن



الاكناف،متر ايلالاطر اف، وبيله هشكةمهمباح）
 قأنلز ：اطنى المصـبأح يا صـأح لتّجد الطريق
 هو بليد القرن العشرين الندي لـا يصرعب عليـهـ النحديت في شمس الحتيقـة بيشرع في انتقاد قادة
 المظلهة
＊＊＊
 وشريف وشريفة ．غير انه يوجد في الجنسين من يريد أن يجمع بين البذاءة والشُرف في وقت واحد


 وِالعكس بالمكس

ثالاثة ادو ار مهمة ثهر على حياة الحيو انوالنبات －الوا الوادة والزولج والموت－واهما الزواج لان لان الآخربن مثوعان عظمان لمثبوع أُكظم ．اذ لو لا الاوالج والتلقيح لا نةرض النوع الهيو أني والنباتي •



تارآ

 سيف النخل وأغصان الزبترن : .. * * *

اللوضة الاخيرة فيباريسميان تسيرالنانيات

 غانيات باريس ....

لا يصالح لان يكون كيراً أو زعيماً أو نابُبـا في احد المالس الا من وضع قلبه في دماغه وقرن
 كا ولا ولا شك شرآ من الثخ . وقد روى عن أنس
 فقال_ كيفعقلى ? قالو ايا رسول الشا ان ان منعبادته






* **

نها في سواه، لان الماد اد المديذة التي زادهامجلسبا
في باريز على لاكُّتا الجِديدة مي:
(أولاً) على السيدات العمريات ان يرّر"ْنـَ
مـدورهنز" لنور النار الثنقي ونــيـيه المليل على الطاريتة المرونةبالديكو لتى

من الجرارب




 شر هذه الوونة

كل رثاسـة دينية كانت أو مدنية لا تربد ان تهنم ان الملام في الانالام ذامبة لا عـالة .
 دليل على اختلالما. والشهب الغر المالمكا والرؤرواء
 ـيث يغلبإن البقار

اللــيرة على الشرف غــد الزريــين هملت الاهساسيين نمهم ثلى سن قاون للمبارزة. هـذا القانون فيجكو.ـات الشرت لكان كل احبـالـي

The Committee which we ourselves know best, and are in closest touch with, is that appointed by the Federation of Student Christian Movements, which is an organism that unites college men and women in all civilised countries of the world. Its scheme for relief is specially for starving students and professors in the stricken lands, but it acts as a receiver of money for more general purposes also. We can personally guarantee this organism as absolutely sound and efficient, and any money we receive from our readers will be paid to this organisation, with whatever ear-mark the donor desires to put upon it. After all, it is indifferent who we feed so long as we feed some.

We therefore have pleasure in inviting our readers to subscribe to this purpose. We will personally be responsible for transmitting all monies to this dependable agency, and all sums will be duly acknowledged in our columns. If our readers know of any better way, local or European, let them use it in God's name.

The Editors of Orient and Occident:
The Student Federation appeals are thus signed :-

John R. Mott, New York,
Conrad Hoffman, Geneva,
Ruth Rouse, London,
Louis Hess, 13 Avenue de Champed, Geneva: to whom sums may be sent'direct.

والالجنةالبَ نهروبانَن والتي بينا وبنها صلة متينة مي
 نغراً هن رجال ونساء كلبات العل في كل بلد'ن الهالم المتهدنة وغرضها الڭالم اغاغة الطلمبة والاس_اتذة الذين يوونون جوتا



 وهسبنا إنا نقيت أننساً بشرهة
ولنا الشُرف ان ندعو تراهنا الكرام للاشنرالك في هذا

 ويذكر امم زل متبّع على صنحات هذه:المِلة ـ واذا عرف الثراء طر بتة أنمنل هن هذه لارسال الثبرعات محلية كانت أو أور بية فليتنغنوا بارسال التهرعات المها والهُ لا يضثيع أجر (مدورو الثشرت والغرب) C المسنين

"ج

روث روم - لندره
 التبرعات رأساَ اذا شا، المبرعبرن

After taking this momentous step，the conference dissolved，after fervent thanks to God，and under Him to the two hosts of the conference，Bishop Gwynne and Mr．Wilbert Smith of the Y．M．C．A．of Cairo．The sentiments of all were best expressed by the Rev．Arch－ imandrite Gennadius who said：＂If I do not say much it is because my feelings prevent me from speaking．But can only say this－In this conference I have felt that we are already one！＂

This movement is a purely spiritual one， not a material one．It aims first of all at the union of Christian hearts．No federation or union of Christian bodies is possible or desirable until hearts are moved with brotherly feelings．Our readers know very well how terrible is the lack in this respect in this part of the world，and how great a work needs to be done in this matter，calling for what sympathy and patience and study and under－ standing！Will not all＂men of good will＂ join in following the lead thus given，and join together in promoting true spiritual Christian unity according to the will of Christ，the founder and lover of all？

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد عبرعن مشاءر الملفرين بكلنات وجوزة سيادة }
\end{aligned}
$$

ودرهاً وحسن تنام ！فللماذا لا إبوم ذوو القلوب الطبية

## FAMINE！HELP！

Our readers know，and we shall not waste time and space in proving it，that the worst famine of modern times is raging in Russia， where 100,000 souls are dying every day．

What they do not know，perhaps，though it is equally true，is that conditions are nearly as bad throughout Central Europe，especially Poland，Austria，Hungary，and Czecho－ Slovakia．

The second thing that they perhaps do not know is that relief is going on in all these countries；that it is being most efficiently and honestly carried out by international com－ mittens，that it is easy to convey money to those committees ；and that every pound will save souls alive．

## المجاعت ！الاغاءت ！


 ضاربة الآن أطنانبانج روسبا حبث بوت جوعاًا كل يوم ．

 وتثوك سالوفاكا





who know nothing of Christ. The Rev. M. H. Richmond backed this up by his experience in the "West, where "fellowship" movements among the churches are increasing, and where men are realising that separated churches, however correct and "orthodox" their creed, are weak churches just because by their isolation from each other they miss the strength and life which each possesses and could contribute, yet cannot do so because of the present dislocation.

We have chosen to emphasise these three utterances, because they bring out the points on which the discussions turned. Excellent contributions were made by the Presbyterian and other bodies.

It was therefore decided to go right forward, the complete unity of the creed being rather the goal at which we must aim than the starting-point from which we begin.

## II.

Though it was still too early to think of organising this movement in any official way, because there was as yet no official nomination from the various bodies, and this is a matter which naturally needs time and care, still it was felt that some step should be taken to secure the permanence of the results already attained, so that this courageous effort of Bishop Gwynne should not be lost in the air. For this reason those who had been fortunate enough to be present declared themselves a "Brotherhood," with the general purpose of furthering the cause of Christian unity according to the will of Christ. The Right Rev. Bishop Gwynne was then unanimously elected leader of this movement and chairman of its committee: and he was further unanimously requested to appoint this small committee to aid him in organising the work and planning for the steps which should be taken next. This committe is temporary and unofficial, being not intended to be as yet completely representative, but nevertheless being chosen so as to have sufficient points of connection with the various bodies in ${ }_{3}^{*}$ Cairo to enable it to work efficiently.

وقد أيل مذه الفخكة بـل قوته رئيس المؤنر اذقل بأنتا

 المنبح.وأيد أ.






$$
\begin{aligned}
& \text { الذي دارت حوله المنقثشات وقد كن لمندوبي الكنيـية } \\
& \text { المشيخية وغبرم آراء هانئبة }
\end{aligned}
$$



()







桯



سمتث رئس جهمبة الشبان المسبحين بالتاهرة
disunity causes the church. It cannot pursue its evangelistic and spiritual work in a victorious fashion. The Christian world has no common conscience, and no voice to articulate such conscience. We must, for dear life, go forward in the cause of Christian unity. The Bishop then expressed his conviction that that unity, to be complete, must be based on a universally-accepted system of Christian truth, formulated in a full "confession" or creed. But his observations at Geneva, however, had shown him how very wide apart were some of the beliefs of existing Christian bodies, which produced the conviction that organic Christian unity is still far off. For this reason the Greek Orthodox delegates at Geneva urged that the subject should be approached from a different angle, and in particular that a "League (not a fusion) of Churches" should be instituted, like the League of Nations, in which all organised bodies should keep their present organisations, but have this Central Committee of reference, which should study the subject, arrange conferences, institute cooperation, and facilitate correspondence, whether for inquiry, sageston, or complaint.

These views were seconded by the Rev. Archimandrite Gennadius (Greek Orthodox) who particularly pointed out the necessity for agreeing in matter of faith concerning all Christian truth.

Bishop Thogun of the Armenian Orthodox Church powerfully emphasized the subject of cooperation, even with the present imperfect measure of agreement in creed. Scattered and isolated members of any church, he thought, should be allowed to use to the full whatever Christian ministrations they could get, in the absence of their own ministers, without thus losing membership in their own church. He also mentioned a large number of practical schemes in which he thought co-operation could at once begin, especially in regard to the teaching of the young, and in social reform.

This view was powerfully backed by the Chairman, who desired that even now, divided as we are on some things; we should make common cause in forwarding the Kingdom of God"in"this corrupt society, and among those

انقسامها المالي . وكيف انه لا يمكنا ني عالها هنه الـن















 الاقتراجات أو الشكايات

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد ثنى" على هذه المقترحأت سيادة الارشممندرايت }
\end{aligned}
$$










The other great step, was an Inter-Church Conference, with official delegations, held at Geneva last year. At this were represented a very large number of the chief religious bodies of East and West, and many importantsuggestons were made for continuing in this same blessed way,-a way so much superior to the det estable divisions and enmities of the past.

So Bishop Gwynne felt that these two conferences laid on him the responsibility of making some initial effort in this Egypt of ours, where, alas!, so much has been witnessed in the past sixteen centuries directly opposite to brotherhood and Christian love. Hence this conference, a short account of which we wish to give that the Christian public of this land may share in the happy results.

The following denominations were represented: Of the old Eastern churches, the Coptic Orthodox, the Greek Orthodox, the Syrian Orthodox, the Armenian Orthodox: of the others, the Presbyterian church, (both American and Egyptian) and the Anglican.

The Conference held a preliminary meeting in the church, on the first evening, for prayer and silent meditation on Christ's will and command: "that they may all be one". Each morning a service was held at the same church, when Bishop Gwynne celebrated the Eucharist. All were invited to attend, if they liked, and also to communicate if they so desired and if the rules of their church permitted them. .The result was that all attended, some without communicating.

The sessions, at which Bishop Gwynne took the chair, were morning and afternoon; and they may be summarized as follows: (I) the basis of unity, both fraternal and corporate: (2) practical steps towards this unity.

## I.

The subject of the basis of unity was well introduced by the Bishop of Nubia (Greek Orthodox) in whose regretted absence there was read a precis of the long memorandum written by him after the Geneva Conference. He very powerfully exposed the reasons which make it impossible for any Christian to rest content with the lamentable state of things. He sketched the spiritual weakness which

 وتد شعر سباذة المعران جوين ازاه ذينك المؤرين


 هوجزة لمذا المؤتر حتى يشاركنا كالة المسيحيبن في هذ. الالباد في الاستمتاع بنارة الثهبة حضر المؤثر مثلون عن الطوالمُ المسيحبة الآتية :

 من الكنائس الاخرى - الكيـيـة المشيخبة الانجيلمة (امر بكان ومعريون) والكنيسة الاسقبة الانجليكانية



 وقد دعي الميم للحضور اذا شابوا وتناول السر المدن ان
 الخدمات وان لم بَثناول بيعنم وكانت 'بلملسات تحت رئاسة المطران جوبن صباحية

 (1) وقد طرن بلب أساس الوخدة سيادة مطرانالوالوبة
 الضانية الاذذيل التي كتها سيلادته بمد بونثر جينا ـ وتد
 'قؤول الاحوال الحلاضرة الموجبة للأسف وجاء شلى ذكر


# Orient and Occident 

Vol. XVII.

## Is December 192I.

## A CONFERENCE ON CHURCH UNITY.

By One Who Was There.

A Conference to promote Church Unity was recently held at Helwan, under the presidency of Right Rev. Bishop Gywnne, Anglican Bishop of Egypt and the Sudan, an account of which will beyond doubt interest the readers of Orient and Occident. It was in no sense an official conference, for none of those who attended were delegated by their respective bodies, nor had they any official standing. It was simply a preparatory step undertaken by the Anglican Bishop on his own initiative, and the invitations were issued by him, privately and personally, to various friends representing the different Christian churches which have branches in the Nile Valley. Nearly all of these accepted the invitation, and so an unusually full and varied company gathered together in the quiet desert air of Helwan, where, far from the world and its murmurs, they might meet with God and look one another in the face as brothers in Christ.

What gave the Bishop this idea (besides his own well-known geniality and love for all Christians, and all men) was the fact that in the West the cause of Christian unity has advanced lately by two notable steps. Last year all the Bishops of the Anglican Church met together and decided that much more earnest and practical steps should be taken to cultivate brotherly relations with all sundered Christian bodies, to cooperate with them, and, by improving the personal spiritual relations, pave the way for more organic union one day.


عتدمؤخراً موتر في مدينة حالوان نَحت رئاسة سيادة المطرات جوين اسقغ اللكنيسة الانجلي_كانبة بمر











 والناس قاطةة) هو ما هـل في في العام 'لالفي في الغرب من


 بين الميئات المسهيهية وتنشيط روح التهاون لاتـ الحكام



"Godlhath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth."
 e-Falaki Cairo. Tel. No. 1339.

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


[^0]:    * An extract from a leaflet by E. Phildius, M. A. Edin. (Geneva) former agent of the World's Student Christian Federation.

[^1]:    * Ethics of Aristotle.

