子多


فَسَنوَا ثاريّون
البَّسَوُيـِ

## لا مانع من طبعه

> بولس باسيم
> النائب الرسوليّ للّاتين في لبنان بيروت، عا أيلول 19^1

ظهر هذا الكتاب بالفرنسيّة تحت عنوان:
Joie de croire, joie de vivre par François Varillon
Éditions du centurion, Paris, 1981

$$
\begin{aligned}
& \text { r. 1. جميع الحقوق محفوظة، طبعة تاسعة (C) } \\
& \text { دار المشرق ش.م.م.م. } \\
& \text { ص. 17TVVA.ب. } \\
& \text { الأشرفية، بيروت •10 Y Y . . } 10 \text { لبنان } \\
& \text { www.darelmachreq.com }
\end{aligned}
$$

ISBN 2-7214-5316-5

$$
\begin{aligned}
& \text { التوزيع : المكتبة الشرقيَّة ش.م.ل. } \\
& \text { الجسر الواطي - سنّ الفيل } \\
& \text { ص.ب: OOY-T - بيروت، لبنان } \\
& \text { تلفون: } \\
& \text { فاكس: © (.1) \&arllr - \&ヘOV97 } \\
& \text { Website: www.librairieorientale.com.lb } \\
& \text { E-mail: admin@librairieorientale.com.lb } \\
& \text { E-mail: libor@cyberia.net.lb }
\end{aligned}
$$

الأب فرنسوا فاريّون (19V^-19.0) راهب يسوعي
 العصري. بعد ان درَّس الأدب الفرنسي والفلسفة مدّة من الزمن ، عيّن مرشدًا في حركات العمل الكاثوليكي، فراح يهتمّ بالشبيبة الفرنسية طوال السنين ولتي الحاضرات المات والمواعظ ويُعدّ الكتب الأدبية والل(هوتية والروحية . ولا شك ألن أن بعض اللبنانيين لا يزالون يذكرون حتى اليوم تلك المواعظ الرائعة التي ألقاها بمناسة الصوم الكبير في كنيسة جامعة القديس يوسف في بيروت.

عبرّ الأب ثاريّون على افضل وجه عن تلك الك الـي والدينامية اللتين يجدهما بنو جيلنا في الانيّل المقدّس. فيّ في السنوات العشر الأخيرة من حياته ، استطاع، بفضل دور دورات الماضرات التي نظّمها والكتب التي آلفها ، ان يعمّقّ ويكدّد
 شيء لا يستطيع المسيحي ان يستغني عنه ، فلم يألٌُ جهدًا لتوسيع آفاق الرؤية المسيحية وإظهار تماسكها وحاليتها ، 1

متكيّفًا مع جميع فئات السامعين ، سواء أكانوا من العمّال أم
من اهل العلم
كان الأبِ ڤاريّون (| معلِّمًا روحيًا )" بارعًا ، تقليديًا وجريئًا
 عنه الغبار ليعيد اليه قوته وحيويته ، فيشرحه كعطية من اللّ الله
 دعته الظروف الى استخدام طرق تربوية اثارت الاعجاب، لأنه كان منفتحًا على الآخرين. فابتّكر لونًا جلديدًا يكمع بين التفكير والرجوع الدقيق اللى اللان الكتاب المقدس والتعبير عن الحقائق الجوهرية والموار مع الفـر المكر المعاصر . وكانت الماضرات تلتهم وقته ، لأنه كان يكدّدهِها
 يستخلصه من مطالعاته وتأمّالاته . ترك بعد وفاته كمية كبيرة من المخطوطات . وكان الأب
 والمذكّرات المنسوخة التي كان السن السامعون يوزّعونها ، واستطاع، بفضل عمل دائم استغرق سنوات طويلة ، ان يعيد تأليف اهم الماضرات وات وان يكعل منها فصولاً متكاملة لكتاب يحتوي على رأي الأب فرنسوا ڤاريّون في اهم قضايا الايمان المسيتي
بيروت في 10 أيار 19A^
الأب صبعي حموي اليسوعي

جوهر الايمان

## المعنى واللًامعنى

لا شك ان اوضاءًا متأزّمة كالتي نرّ بها اليوم لا تخلو من الفائلدة . أنا اعلم بأن الازمة قد تكون قاتلة، ولكنّ" هناك ايضًا أُزمات تنتج عن المّو" .


 زمن بجري فيه شيء يُذكر ، وتُحضّ فيه الحرية ، ووي أهم ما في الاني الانسان ، فلا

 نحن نعيش في عصر ، ولا شك. علينا ان نتَّخذ قرارات هامنا هامة ولا يكوز لنا لنا
 قراراتنا . وسواء أكانت صغيرة ام كبيرة، فبها نحن أناس أصيلون.
 قاتلة) وزمن تفاؤل ، لا سيّما وان الازمة الحاضرة، وهنا امن امر لا يخفى علينا ، ليست أزمة كنسية فقط ، بل ازمة حضارة تتأثرّ الكنيسة بردّ فعلها طبعًا . وبكلمة ختُصرة ، تُتاز الأزمة الحضارية الحاضرة بالفرا بالفرق القائم بن تحكّم الانسان المتزايد في بجمل إمكاناته (التقنية والاقتصادية والسياسية الخ) وغياب اهداف مشتركة يزداد الشعور به يومًا بعد يوم . هناك ادراك وتقدّم متزايدان على

صعيد الامكانات ولامعقولية على صعيد الاهداف. يصعدون الى القمر ، ‘ما قال اندره مالرو : ان كان للانتحار ، فال فائدة فيه. ويسعون وراء الرفاهة ، ولكن لماذا؟ ليعملوا (او ليكونوا) ماذا؟

هل الحياة لها معنى؟

فالسؤال الططروح على كل انسان هو السؤال عن معنى الوجود . كتب بول ولـو

 السؤال الأساسي في الفلسفة هو هذا : لماذا يوجد شيء ولا لا لاشيء
 وازدياد ! الى اين يوصلنا ذلك؟ فهـنه هي مسألة مالة معنى الحياة ولامعناها .
 والثقافة لها معنى ، وهذا شأن التقلّم الاقتصادي والاجتاعي ، وتقدّ المّم العدالة في العالم. المعنى موجود في كل مكان. ولكن" هناك لامعنى . فتلك الفتاة التي في سن العشرين، والتي أزورها في في
 اشهر ، مع انها جميلة جدًا وموهوبة وكانت تتوقِ مستقبلاً رائعًا . في نظرها وفي نظر الاقرباء، أن يكصدها الموت في سنّ العشرين هو امر غير معقول ولا معنى
 فتعجَّبت، لظنّها أني سأقول لها إن التمّد خططيئة . أمام الل(معنى، امام امام اللامعقول، المّرّد موقف صائب. وذلك الوالد الذي رُزق اربعة اولاد والذي مات فجأة بسبب ضربة مكبح خرقاء على طريق مبلّل ، هذا أمر غير معقول . يمتد البحر ويِّقّع الألوف

والالوف من الباكستانيين، وهذا أيضًا امر غير معقول ، لا معنى لم. كيف يكننا ان نتجنّب طرح هذا السؤال : ما الذي سيتغلّب في آخر


 الارض ويعود الى اللعبة ا؟ انها لعبة الطبيعة : ستكون جشنا سلمادًا لبقول

احفادنا !
وبألفاظ اقرب الى الفلسفة، هل الطبيعة ستنتصر في آخر الأمر على حريتنا ، على تلك الحرية الرائعة التي تُكّنّا من الارتفاع فوق كائنات الطبيعة؟ لا أظن اننا نستطيع ان نتجنّب السؤال عن المعنى.
 غائصين في معاني الوجود البزئية ، من حب وصدا ولاقة وثقافة وتقدّم اقتصادي
 يكننا ألاًا نتبه الى السؤال الاساسي، لكنه لا بدّ ان يُطرح علينا حالما نتّبه . يظهر الدين المسيحي بظهر جواب على ذلك السؤال الذي يلدّد الـد هويتنا



وأنبياء المعنى ، او، اذا اذئتّ، شهود المعنى .
 معنى (كالصداقة والحب والثقافة والموسيقى وحتى الرفقة البسيطة) ، والقادر على


 علمًا بأنه غير معقول ولا محنى له ؟ أوليست عظمة حريتنا في ان المعنى لا لا يكن
 V

## التييز بين اللامبالاة والثك"

أريد هنا ، على سبيل الاستطراد، ان أُظهر الفرق القائم بين اللاممالاة
 فصاحب الشك لا يرفض المسيح، بل يتردّد لأنه لا يعلم



 هناك لامبال تاٍ (ومّ (والّة أعلم)، فهو لاانساني او فاقد الانسانية
 جان لا كروا : ها اذا كان كثير من بني جيلنا يقفون من العقائد (ا (ا الحقائق




 الايمانية موقف لا نصيب فيه لفعل الايمان.
 الروحانية ، إلأَّ روحانية خالية من العقانية (لا يلا يلاور الكانلام على عقانلانية عُليا
 عند الذي يسعى لبناء ايمانه وتبريره) . كثيرون يدعون اليوم، انقلابًا على تعقّلِّة



!إمكانية حوار ، ولا يلبُون ان يغرقوا في العنف وعدم الصواب (او البل(هة)) .

 على صواب. لا يكق لأحد ان يقول ما تقوله الكنيسة ، ان لم يرَ ان من ان واجبه بكسب ضميره ان يقوله.
كان القديس توما الاكويني (وهو حجّة في ما يختص بتقليد الكنيسة الل(هوتي) لا يخاف ان يقول : „الايمان بالمسيح أمر حسن في حد ذاته ، لكا لان المن
 واحد ان يخضع لضميره، حتى ان كان ضان انميره خاطئًا ه. طبعًا ، يبب ألأًا
 أقصد بكالامي اوكئك النذين يشكّون ، لأنهم يريدون قبل كل شيء ان ان ان الم يكونوا مستقيمين، بالشجاعة التي تنطوي عليها الاستقامة . لعلّهم يشاهلدون بالم ألم خمول المسيحيين : فهناك خمول عقلي ، ان لم نعمل على تطهير معتقداتها اتنا من
 في الحقيقة سوى تستير لعبادة السلطة او الحُكم) . وهناك اك خمول أخلا أخلاقي ، ان ان الـا
 او بين الحب والعاطفة ، فيصبحون عاجزين عن ادراك المعنى المقيتي لما ورد في

رسالة القديس يوحنا : (|الله حبة|"! ) . ان الذين يشكّون عن استقامة ضمير يرفضون اعتناق حقائق الايمان الى
 الهِمْالايا وهم يقولون : لا شيء في هذا المكان . فإنه لا يسع الانسان ألألاً يعترف

 يستطيعون النظر بإعجاب ، من دون ان يقتنعوا، وأن تِفظّهم لا يُشتَهَ فيه من انـ جرّاء ذلك.
 فهذا التصرّف مرض من امراض العقل . وليس هو ذلك الانسان الني يخاف



 نوه ، وان يلتزم من صميم كيانه .


 لاستخلاص جوهر الايمان.

جوهر الجوهو

فإن هناك جوهرًا . لا اقول ذلك انا ، بل المجمع الثاتيكاني الثاني : (ر هناك ترتيب او تسلسل لـقائق التعلم الكاثوليكي ، بسبب صالتا لاتها المختلفة بأمسُس
 ارفض ان ألتيّ عليكم ماضرة في الملائكة ، لكني اقول لكم أولا ألاً إن سسألة

 لمريم العذراء من اهمية ، فبالنسبة الى الثالوث والتجسّد، الما اذ انها ام يسوع المستح لا اقول إن هناك البوهري والثانوي ، لأني اعتقد بأنه ما من شيء ثانوي ، اذا ادرك الانسان معنى الاشياء. لكني اقول ، مع ذلك، ، إن هناك الجوهري

والاقل جوهرًا ، ما هو مرتبط بالموهري ارتباطًا مباشرًا الى حد بعيد او قريب.
 اذا صحّ التعبير ، جوهر الموهري .
ما اتْنّاه هو ان يكون المسيحيون قادرين على الاجابة بسطرين على هـا ها الما
 بسطرين على هذا السؤال : بماذا لا تؤمن؟ ؟ باذا ترفض انَ تؤمن ، بكاذا

بالضبط؟
ما نؤمن به هو ذاك المواب الني يُيب الله به على السؤال الحتمي عن
 منذ القرون الاولى. ويبدو ان أول من استعمله هو القديس ايريناوس ، اسقف
 ويفسّرونه، في الشرق والغرب على السواء. هذا هو : (اصار الله انسانًا لكي يصير الانسان اللهّه| .
هل هذا هو في الحقيقة جوهر ايمانكم؟ ان قلم انم في انفسكم، وانم
 تبلغوا حتى اليوم جوهر الايمان . قد يُطرَح غالبًا هذا السؤال : (الَّلا تقوم الخطيئة الِّا الاصلية بالضبط على رغبة الانسان في ان يصبح اللّ؟پ . . في هذا السؤال التباس رهيب : اجل ، تقوم الخطيئة الاصلية على رغبة الانسان في ان ان يصبح الله بضضل قواه الشخصية . ولكن ما ليس هو بالخطيئة الاصلية ، لا بل هو الا جوهر الايمان، هو ان يتقبّل الانسان تلك العطية الخارقة ، ان يتقبّل تأليهه .
 ذلك، لكان بحرَّد زيارة يقوم بها الله للأرض ، كالتي نراها في جميع الاساطير
 ذلك، لوجب علينا ان نقول إن الله استعار لباسنا البشري ليظهر بينا مدةً من الزمن ، ويشُّرنا بأخلاقية يمكنا ان نقول فيها إنها افضل من جميع الانخلاقيات . 11

وبعد ذلك، عاد الى اللماء؛ حيث يراقب كيف نتصرّف في هذه الدنيا لكي يكافئنا ، ان مارسنا الفضائل المسيحية ، او يعاقبنا ، ان فضّانلنا السير في طريق

الخطيئة : ها نحن في عالم الاساطير !





يعشون في عالم الاساطير وهم لا يلا يرون .
 من صلب التقليد في الكنيسة . اقول لكم بطريق العُرَض : لا نُسُمِّ تقليديًا ما ما تعلَّمه بعضنا في مطلع هذا القرن. فهناك اختلاطات لا لا بدّ من تحطيمها بقوّة. كثير هن الناس في ايامنا يقولون إنهم تقليديون، بالاشارة الى ما تعلّالّموه في صغرهم .
 تقليدها. ليس في هنا الأمر حجر عثرة ، فإنّ في حياة الكنيسة ساعات


 ضعeها . مثل ذلك الانغفاض في التوتّر أمر عادي في عمل كبير ـ لكنه لا يطول

عادةً، لأن العبقري" لا يلبث ان يستعيد نبوغه.


 نتّه لعدم الخلط بين تقليد الكنيسة وما علّمونا ، وكان ، في اغلب الامل الاحيان ،
 المبالغة، لأن الاتخفاض في التوتر ليس هو خططً) .

تجسّد الله وتأليه الانسان هما حقيقتان مترابطتان . هذا أمر تقليدي على الاطلاق ، وهو نواة الايمان والشيء الدائم والثابت، وما لا يعدّله ايّ اطار

 ما زالوا يقولون لنا ، ولكن ربّما قالوه بالفاظ بالية جلدًا ، كا يا يقال في

قاش بالٍ : (يُرى النور من خلالهه) :
النعمة المقدّسة : النعمة تعني العطية ، والمقِدِّس يعني المؤلّة . القدّوس هو
 هناك النعمة المقدِّسة ، ولعلَّهم اهملوا ان يضيفوا ان المقصود هو تألهينا .
الخلاص : هل هناكُ كلمة أبلى من هذه الكلمة ؟ رجل مثقَّف ماركسي ساعدني على توضيح فكرتي في الخلاص . قال لي : (اأرى ان هذه الكلمة تشير

اربعة أسئلة :
"امن هو المخلَّصص؟ "ا
|"من هو المخلِّص"
"اهِّأص من اي شيء؟"
غئَّص لانتهاء الى اي شيء؟
(اليك الجواب الماركسي : من هو المخلَّص ؟ الانسان . من هو المخلِّص ؟ طبقة
 والاستغلال الخ ) . للانتهاء الى ايّ شيء؟ الى الم المتمع بدون طبقات، الى المدينة المتكاملة والأخوية) | .
 هو المخلِّص ؟ يسوع المسيح. غُّأَص من اي شيء؟
 اي شيء؟ لا الى البمتمع بدون طبقات، بل الم المياة ابدية مؤلّلّه ، وهي لا تنين $1 \%$

المدف البشري القائم على بحتمع تتوفّر فيه العدالة والاخوّة (نقول هنا ، بين

 والاخوّة والانسانية العميقة) ". . ما زالوا يحدّثوننا عن الخالاص ، ولعلّهم اهملوا ان يضيفوا كل ذلك.
ابناء الله : هذه الكلمة لا تعني خليقة فحسب ، بل خليقة تحيا أيضًا بحياة الهُ لا يهب الأب لأولاده الحياة فقط ، بل حياته هو . وعندما نقول إننا ابناء
 الأمر جدّي. أقول الآن اشياء رهيبة : فليس بقليل ان تجعل المعمودية منَّا ابناء اله بالمعنى القوي !
الحياة الفائقة الطبيعة: أَجروا تحقيقًا في اوساطكم ورعاءم ومدارسكم : ماذا تعني هذه العبارة؟ بعضهم يعلّ ظهور مريم العذراء في لورد
 الطبيعة : فالصحون الطائرة هي ظاهرة فائقة الطبيعة . كمّ مسيحيًا يعرف الآن الآن الـا أن هذه الكلمة تعني، بأدقّ معانيها ، دعوة الانسان الى المشاركة في حياة الله نفسها، الى التأليه؟ اذا كانت الكلات قد امست بالية ومنحطَّة ، فلا ندع انفسنا تخسر الحقيقة التي تعلّمناها ، لأن المقصود بها هو الجوهر .

المسيح يكشف من هو الانسان ومن هو اللة

ان المعنى الاخير للوجود البشري هو اننا ملعوّوّن الى ان نصبح الله الهو.

 للأبد كا ان الله هو الله، لن نصير لامتتاهين ومطلِّقين مثله ، بل سنحيا با بالحياة
 معنيّون ، فلا فائدة في تكرار أننا سنحيا للأبد بياة الله نفسها ، ان ان لم نعرف


هو ، من دون ان يقول لنا من هو، وإِاٍّ لسخر بنا .

ما هو السرّ؟










 تلاحظون ، في مثل معيّن ، ما كان عليه تعليم معيَّن ، حين نسيت الكنيسة الى 10



 (الا يعني ذلك أنها لغز، بل يعني أن عشرين سنة سن الحياة المشتركة لم تا تكفِك للنفوذ الى اعاقها الأخيرة . نِمَمَ الأأمر ، لأنك لن لن تزال تكتشف اعاعقا غير منتظرة عند زوجتك") . هذا شأن قطعة هوسيقية من قطع الموسقار باخ . أسأللك عند خروجك من حفلة موسيقية : هل أحبيت تلك القطعة الحوارية او ذلك التسلسل؟ فتجيب : مهلاً، انها لقطعة عميقة ، فأحتاج الى ساعها مرّتّين او ثلاثًا او اكثر ... قد يزول السر بعد المرة الثانية عشرة ، بما ان باخ ليس هو الها الها ، ولكن لا بلّ من الوقت الكافي .


 وبكلات اخرى ، اقول إن معنى الحياة هو علاقتنا مع اللهُ الما وهي علاقة وثيقة حتى إننا سنحيا للأبد بياته. والدين المسيحي هو في جوهره صحة علاقة . إفهموا أن عكس الصحّة ليس هو بالغلط (اثنان واثنان تساوي اربعة ، هنا
 علاقات صحيحة وهناك علاقات كاذبة . ان قال رجل لامرأة ، بطريقة معيَّة ،
 علاقته معها كاذبة، لا صححيحة. كل شيء في الدين المسيـي يرمي الى ان تكون عالاقتنا مع الله عالة صحيحة . كل شيء في الدين المسيتي (من عقيدة واخلاق واسرار ... ) يهله


علاقتنا مع الهُ لا تكون علاقة صحيحة ، ما لم نعرف من هو الانسان ومن هو
 تكون لنا عالاقة صحيحة مع احل لا نعرفه ! والمسيح، الذي المار المار انسانًا ليصير الانسان الله، هو الذي يكشف لنا من هو الانسان ومن هو اللّه.

مَن هو الانسان؟
ان سألموني : ما هو الانسان؟ أجبتكم : الانسان هو ما يقبل التأليه . إنه
 يخفى علينا ان الطالَّب يزدحمون على ابواب "كلّيات العلوم الانسانية ، من علم
 مشِّقِ جدًا ، لكنه لا يصل الا على عمق اعاقِ الانسان ولا يخبرنا عمَّا هو سرّ

الانسان، لان الانسان سرّ .






 ان معنى الحياة البشرية، هو اهلية الانسان الموهرية لأن يصبح ما هو الما الهُ الما

 قرون للمحافظة على ناسوت يسوع المسيح؛ مها كالَّف الأمر وبالرغم من كا كل مل العقبات . ليس المسيح جملة بين قوسين، بل هو ، بالعكس ، الانسان المان التامّ .لا لا شـك ان هناك الانسان بسسب سقراط، والانسان بحسب نهو الخ. .لكننا نحن

IV

المسحين نؤمن بأن المسيح وحده يقول لنا ما هو الانسان الحميقي . فالميسح وحده


نزن لا نصير بشرًا كاملين إلاَّا حين نؤلّهُ .






 اؤمن بإله يُرغمني على هذا الاختيار ، لأن هذا الاله لا لا يسعه إلاّ ان يكون اني وثنا انـا .

فأن نصبح ما هو الله لا يعني ان نكفٌ عن ان ان نكون بشرًا. ما هي الفوارق القائمة بين المسيح وبينا هِ انها اثنان : الأول انَّانّا مدعوّون
 طوال حياتنا ، يكني لإقامة فارق لامتناهٍ بينه وبينا ، وهذا الفارق يبقى للألبا لأبد .

 وني هذين الفارقَين ما يكي للمحافظة على تمييز لا يزول للأبد بين المسيح وبينّا . ان يسوع هو الانسان الاله الوحيد، لكن جمن جمع الناس قابلون للتأليه،


 موريل : (ا(نصبح بالمشاركة ما هو الهّ بالطبيعة) .







 التعرضض الدائم للخيانة والعادة والتباطؤ التدرييجي في الشُور المتبادل، بل بل


ان نكون انت وانا متَّحَدَين فقط ، بل ان نكان انكون انت وانا واحدًا .
 لا يكتي الله بالاتّحاد بالانسان ، بل هو واحد معه ـ هو الحب يُقِّق على وجه
 شخص واحد، اعرف منذ تلك اللحظة ان اله عبة. والكتاب المقدس كله يعالج هذا الموضوع.

## من القدرة الى الحب


 تاريخ الاديان. من الطبيعي ان ينظر الانسان اولاً الى الهُ نظره الها الها القدير . اجعلوا انفسكم مكان الناس البدائين النّين كانوا يشُعرون بأنهم مُمُقَون في عالم عفوف بالمخاطر ، وأن وجودهم سريع الزوال وأنهم تحت رحمة خاطر الور الوحوش والعواصف والمدود العالية والأوبئة ـ فن الطبيعي ان يبحثوا عن قدرة تخمهيهم

وهذا شأن الوثنيين، فإنهم قدّسوا كل ما يوجي بالقدرة، كالصاعقة والشمس
والاشجار والقمر الخن .
 الخير ، ولكنا قد تُكثر من الشر أيضًا . فهناك قوى تسا تسحق وتسود وتلاششينا .

 امام تلك القدرة الملتسة ، ان يستعطفوها وستميلوها بتقريب الذبائح ورفع

الصلوات
وني تاريخ العهد القديم، تمَّ شيئًا فشيئًا توُّل من إله قدير الى اله محبة .







 حبة هو القول بأن الله ليس هو إلأَ حكبة .

ليس اللة إلاًّ حبة





بها عن جميع الاسئلة التي تطرحونها عليًّ، أُجيبكم : كلاًّ ثم كالَّ، ليس الهُ إلاَّ حبة .
ان قلنا إن الهُ قدير ، جعلنا في الخلفيّة قدرة قد تمارَس بالسيطرة والتدمير . هناك كائنات قديرة للتدمير (اسألوا هتلر ، فقد دمَّر ستة ملايين من



هي القديرة !
يقال احيانًا : ان اللهُ على كل شيء قدير ! كلاَّ ، ليس اللّ على كل شل شيء
 نرج فيها من دائرة العبة ، نُخطئ في الله ونضع لنا إلهًا من الآلهة. أظنّ أنكم تدركون الفارق الاساسي القائم بين قلدير يُحبنّا وعبة قديرة .
 الموت . اُحبّ عددًا من الناس ، لكن عحبي ليست قديرة ، لأني اعلم بأني غير

قادر على اعطاء كل شيء للذين احبّهم، اي على الموت في سبيلهم . ليس في الله قدرة غير قدرة المحبة ، وقد قال لنا يسوع (وهو الذي كشف



 ذلك ، لأنه لو فعله ، لكشف لنا إلهًا كاذبًا ، لكشف لنا قلديرًا بدل الم ان ان يكشف

 على هذا القول : ماذا يدبِرٍ هناك في أزليته ؟ كلاًّ ، ليس هو إلاَّ عحبة ، لكن هذه الهمبة قـديرة .

أستعيد صفات الله (من قدرة وحكة وجال .... ) ، لكنها صفات المبة .
 لكن صفات الله هي صفات المبة الـ .


ما هي المبة القديرة؟ هي محبة تبلغ غاية المبة . قدرة المبة هي الموت :
 فيكم مَن اختبروا ألم الخلاف في داخلم عائلة او حلقة اصدقاء الماء، عرفوا ما أشقَّ




 حتى في أوثق العائلات اتحادًا (لا يخفى عليَّ انَّ في الحياة الزوجية ما ما يشبه

 يستحيل الدخول في الحبة من دون الدخول في الألم، ان كان الان الانسان يحبّ حبًا
 لانهايةً في المكان، ومحيطًا لا قعر له ولا شواطئ، بل هي محبة لا حلدّ لها .

## ميزات الخبة

يعود السؤال : ما هو المب
غلْينا ان نكافح العاطفية والعقالانية على السواء.
الحُبٌ = قبول وعطاء


 والحال ان الشفاه الميَّة هي شفاه تقبل وتعطي في آن واحد . والقبلة حركة رائعة، ولذلك بالضبط لا يموز الحطّ من قدرها واللعب بها ، بل يجب
 شأن الاخلاق الـنسية) . القبلة هي تبادل النفخات، وهو يعني تبادل اعاقنا :




 يجيا الواحد بالآخَر . المب هو الحبياة في سبيل الآخر (العطاء) والحياة بالآنخر (القبول) . الهب هو الكتّ عن الحياة في النفس وبالنفس وفي سبيل النفس . هذا هو جوهر سر الثالوث. ان كان الحب عطاءً وقبولاً، فلا بدّ ان يكون هناك عدة اشخاص في الله. لا يعطي الانسان نفسه لنفسه ، ولا يقبل الانسان نفسه بنفسه . وحياة اللّ هي حياة القبول والعطاء هذه . فليس الآب إلاَّا


 ابنًا ، فليس هو إلاَّ في سبيل الآب وبالآبَ . وأَمَّا الروح القدس فهو القنبلة

المشتركة .


 للأبد . وهذا ما أسمّيه الخطيئة ، وهو ان لا أشبه الله ، وان لا أسعى لأصّع ما لا لا لا

هو ، اي عطاء وقبولاً .
 مستحيلا لأوّل وهلة ، ومع ذلك فإن هناك الك جملة للمسيح تسود كل شيء، فالا








 تكره ما يعلَّم بسالطان، من دون ان يكون له اية نقطة اتصال بالاختيار.

في اختباري الانساني، أرى أن الحب لا يكون من دون فقر . اتريدون ان تحاولوا ، ملة بضع لـظات ، ان تتصوَّروا نظرة حب لا الا يكون فيها إلاًّ حب؟






 الآب، في الثالوث الاقدس، هو حركة خالصة نحو الابن، والابن حركا حركة خالصة نوو الآب، علمًا بأن الروح القدس هو تبادل هذه الحركة وديناميتها . لكن هناك سبيلً الى تصورّ نظرة حب ليس فيها إلاًّ الحب ، لأني اعتقد


 الهُ، في كل خلوصه وفي كل كالله.
حين ينظر رجل الى امرأته بنظرة حب ليس فيها إلأَ حبّ، ماذا يمكنه ان


 ثروتي فيَّ، بل هي فيكِ أِّ ثروتي هي انتِّ، وامًّا أنا فإني فقير. اذا صحّ ذلك في الحب البشري، فا أحراه ان ينطبق على الله ! ان الله هو الفقر المطلق . ليس فيه اييّ أثر تملكّ . منذ الازل ، يقول الآب للابن : انت ro

لي كل شيء . فيجيب الابن للآب : انت لي كل شيء . وامًّا الروح القدس فهو









 لم والناصرة إلأَّ علامة فقر اعمق بكثير . فقر الله كبير ، لامتناهٍ، مطلق ، وإلاًّ للا جاز لنا ان نقول إن الله حبة . ما أبعدنا عن بعض التصورّات التي تُطلق على الهُ ! لنكن جديّيّن ، لأن

 المسيحي الملدّي والملحد الملدّي. والمسيحي الحلدّي هو الذي يعترف بفقر الله.

ارتباط الله
لنحاول أيضًا ان نتصوّر نظرة حب امرأة الى زوجها ، لا يكون فيها إلاًّ


 الواضح ان مشل هذا الموقف مستحيل وغير معقول . فن أحبَّ أراد الارتباط :

احبّكَ فأتبعك الى اقصى العالم، اريد أن اكون مرتبطة بك أك
 لماذا كثر في الوقت الحاضر عدد الجلاعات التي تولد ولا تلبث ان تموت تخلو من ذلك التأكيد على الارتباط المتبادل . فإن كان الحب، في الحب البشري، يفترض ارادة الارتباط، ،فا أحراه


 وان رجع، كان في الفرح (لو 10) .
 الطفل مرتبط بأمّه ام الأم مرتبطة بطفلها؟ على صعيد الكيان والحياة ، الطفل




 اشدّ جميع الكائنات ارتباطًا، في المحبة لا في الكيان.

تواضع الله ان الله متواضع واشدّ الكائنات تواضعًا ، لا يسوع فتط ، وهو الني نقول

 يكون ناقصًا او ضعيفًا . كن نكون متواضعين ، حين نعترف بأننا مسا كين. لكن الئ الله ليس متواضعًا بهذا المعنى ، بل بمعنى ان المبة لا تستطيع النظر من فوق الى rv

وهنا أنضًا نتطلق من الختبار الحب الششري . اتظنّون أن الرجل يستطيع

 افتظنّون ان في ذلك شيئًا من الحب
 كثيرًا من الوقت، لا با بل لا بد من الحياة كلها لِيهم الانسان قليلاً ما ما هو الحب. وهذه هي بالضبط الحياة المسيحية .


 الاخوية، لكنه ، على وجه اعمق ، كشف عمًّا هو الهُ لا يسع الله إلاَّا ان اله يقف موقف من هو تحت . وإلأَّ ، لما استطعنا ان نقول إن الهّ محبة . قلّبوا الاششياء







 لأنا تقليدية وتعني شئًا . لكن علينا ان نفهم أن كُنه المِد هو التواضع الذي
 تحت، اذ ليس هناك نظرة حب تكون نظرة من فوق الى تحت. الانخناء على الشعب هو عدم حبّ الشعب، والاخناء على الولد هو عدم حبّ الولد . ان ان اله لا ينحني.

ما هو في صممع الله هو القدرة على الاحتجاب . أللبروز ام للاحتجاب يكتاج الانسان، في رأيكم، الى مزيد من القدرة؟ تفيدني خبرتي أنا بأنه يكتاج

 لا متناهية على الاحتجاب. انظروا ماذا تصبح العبادة ! أترككم عند هذه الصورة : فكُرِّا في فتاة بسيطة، في قروية في الخامسة عشرة. وتصوّروا ان زيرًا رآها ووجدها انها جميلة
 لاحظ أن عظمةً تنبع هنها ، حتى انهارت جميع مساي الإغوا
 هذه الفتاة المليل . ولكي اعرف من هو الله، اواصل طريتي في الاتّتجاه نفسه، وأصل عندئذ الى الله: ما أبعدنا عن جوبيتر وعن العقلية الابوية والتزعة الانتصارية ! هذا هو الله الذي يكشفه لنا يسوع المسيح

## الموت والقيامة

لو اكتفينا بما قيل حتى الآن، لاصطدمنا ، ولا شك ، باعتراض




 على ذلك، من تجاسر على القول بأن معنى الوجود البشري هو التأليه ، قال شيئًا لا يبدو مكنًا.

## التحوُّل

لذلك اقترح عليكم تحويل ابلمملة (॥عوتنا هي التأليه) الى الحملة الـا

 لذلك من تحؤلّ جذري . ان اراد الانسان ان يصبح الله، وجب عليه ان يُوَّل

تُويلا جذريًا . وهذا التحويل يفترض موت شيء وولادة شيء جديل . فإن






 حياة تختلف كل الاختالان.
 الذي يتّم، لا بعد الموت فقط ، بل طوال الحياة ، يفترض دانيّا دانمًا موتًا وولادة

 اهتمامنا جسمًا حيًّا ، وان كان حيوانيًا ، يدور الكالام على التحوّل . سآثي بيّلاثة أمثلة يبدو لي انها بسيطة وبليغة .

صبيّة تصبح امرأة

 الى وضع المرأة البالغة وحالتها .






تبدو هذه الملاحظة قليلة الاهمية ، لكنها في الواقع تبلغ شأوًا بعيدًا ، لأن فيها وجها للا يُسمّى في عصرنا الاسطورة . من الوجوه الاساسية في الاسطورة أن بن طبع الانسان أن يُسقط في المستقبل صورة الحاضر كما هو ، من دون ايّ تحيل

بهذا المعنى، يكننا ان نقول إن الكتاب المقدس يكتوي على الفن


 بالثفكير ، تصوَرّنا تلك الحياة الابدية نوعًا من البطالة المادئة الابدية . قد تقولون لي إن الليترجية تتجاوب مع ميلنا هذا، اذ إننا نقول في رتبة الاموات : اعطهم، يا رب، الراحة الدائمة. لكن الليترجية تفترض أن نكون اذكياء. تُصوَّر لنا أيضًا الحياة الابدية بصورة ولمّة ، لأن الجلوس مع الآخرين الى الى الما المائدة ، في الحياة الماضرة ، يدل على الاخوّة والسلام والفرح. فلاني الكانلام علاملى
 الاسطوري، ولا بدّ من الاعتراف بأن العهد القديم والانجيل نفسه والليتر جية لما

وجوه اسطورية يجب نقدها نقدًا جديّيًا . لا تستغربوا ان اقول لكم إن البلاغة الكتابية تحتاج الى نقد . فكلمة اله كلمة بشرية : خاطب يسوع بني جيله، وكان يريد ان ان يفهموه، فاستخدم



 هذه الدنيا (الراحة والويمة الخ) ، في حين ان السعادة السماوية هي في الواقع
 $r$

المسيحي ، لا يقومان على صعود جبل ولا على الذهاب الى مكان ، بل هما مشاركة في الحياة الالمية. والحال ان الله ححبة، فليست الحياة الابدية سوى العبة ، والخروج من النفس وعدم التفكير الاناني في النفس وعدم الانطواء على الانل النفس وعدم الانكاش على النفس ، وعلى تفضيل الآخرين على النفس . هذه النه هي السعادة الماوية.

دودة تصبح فراشة
ليست الفراشة دودة كبيرة، لأن النمو لا يكون ابدًا بحرّد كُبْر. فلو كان للدودة وعيٌ وكنتُ استطيع ان اخاطبها، كما يمري في قصّة جنَ، لسألتها بِاذا تحلم. لا شك أنها تُجيبني، بوجه اسطوري، أنها تُبِّ ان تَكون أكهر دود الغابة، ومِلكة الدود، تلكُ التي تستطبع ان نملك، بفضل حجمها ووزنها ، على سائر دود الغابة.


 فراشة : هذه هي دعوتّا . ولن تكون ما يجب ان تكون إلأَ يوم تصبح فراشة.

حبة حنطة تصبح سنبلاً لا فائدة في التوقّف عند تلك الأمثلة البديهية ، بما ان المسيح يسوع نفسه اهتمّ في الانجيل باختيار مشل ولا ابلغ ، في الفصل آ ا 1 من انجيل يوحنا : قصة



 حبة الحنطة سعيدة جدًا في هُرْها .لا مزراب ولا رطوبة ، ورفيقاتها في في الا

كومة الحنطة لطيفات جلدًا : لا شِجار ، بل كل شيء على ما يُرام . اقول لكم
 مقبولة ونجاح في الاعال وعافية الخ ... اجل ، لا نستهين بالسعادة البشرية ، وأتمّى لكم جميعًا ان تكونوا سعلاء بتلك الـا السعادة ، بسعادة حبة الحنطة في هُرْها . لكنها سعادة زهيدة بالنظر الى ما سنكون للأبد . اتصور أن حبة الحنطة تقيّة تشكر الهُ : اشكركَ، يا رب، على على ما تهبه لي، على تلك السعادة التي بفضلها اراني سعيدة جدًا في هُرْيـي ، واتمنَّى ان يدوم


 بعيد ، اقول إن مثل هذا الاله لا وجود له ، بل بل هو وثن . هذا هو هو با بالضّ المبط الاله
 وان أُصرّت حبة الحنطة على الترنيم بالتراتيل، اتناول قلمي وأحرّر متالاً للكاملام على اوهام المؤمنين. في احد الأيام، شحنوا كومة الـنطة على عجَلة وخرجوا بها الى الحقول .






 على الأرض : رعشة خفيفة، فالارض باردة قليلاً ! لا بأس ، فالبرودة تشرح
 شئًا ، ونفذت الرطوبة اليها ، الى داخلها. ان حبة الـنطة، التي تمرّ بالموت ro

المتَّم لتتحوَّل فتصبح ما يجب ان تكون ، اي سنباُ كبيرًا ، أسفت على الهُرْي الذي كانت فيه سعيلة جلًّا، وان كانت سعادتها سعادة بشرية زهيدة. وني




 تلك مي قصّتنا نحن ، ذلك هو الوضع البشري .لا نوّ موّ من دون تحوّلٌ ، ولا تُوّل من دون موت وولادة جلديدة. هناك ، والحالة هذه ، ثلاثة نماذي للموت والولادة في تاريخ البشرية، ثلاثة نغاذج للتحوُّل ، ثلاثة فُصوح نموذجية.
 حياتنا عبوران : العبور الاول هو ولادتنا الششرية : انتقلنا من العدم الذي كنيا كنا

 وحرّ . لكن ليس هنا العبور الاول إلاًّ شرط عبور ثانٍ الِّ العبور الثاني هو الانتقال من وجود بشري الم وجود بشري إلها لا لا بلهي بكر المعنى. وهذا العبور لا يقاس بالعبور الأول، او اننا لا ندري الا ما نقول حين نالفظ

 العبور الاول من دون موافقتتا : لم نُستأذن لإنجابنا . طالما اشتكى من ذلك الك الك لوقريتيوس الشاعر اللاتيني القدليم - وكان متشائمًا - في بيت شعري رائع كت الـا

 ان وجب ترجمة الفرق بين هأَين العبورَين بألفاظ مكانية ، قلت إن

 المسافة القائمة بين الأرض والشهس ، علمًا بأن تشبيهي هنا يكون الما أعرج، لألن الما المسافة من الأرض الى الشهس مسافة تقاس وقد قيست، في حين أن المسافة الى الى الهَ لا تُقاس . أنتز الفرصة لأقول لكمم، ، بصورة خاطفة ، إن الوجود البشري رائع حقًا

 ذلك . ليس هناك حلّ وسط بين تأليهنا والحكم علينا بالهلاكك الابدي . ولا ولا يكون الا
 والفصح هو ذلك العبور الثاني . وهناك ثلاثة فُصوح ، ثلاثة انتقالات عكوِّة في تاريخ البشرية.

ثلاثة فُصوح او انتقالات عحوّلة

العبرانيين
يُرْى لنا في سفر الخروج، والمترض ان يان يكون كل مسيحي قد قرأ بعض
فصوله ، لا سيّما وان وانـا السفر يُقرأ كالقصة .
 الاقلّيات، فهي كُّيرًا ما تُستغل". كان مان مفروضًا على العبرانين ان ان ينقلوا قشًا


ذلك البصل المصري الذي يباع حتى اليوم في زوايا شوارع القاهرة. ذاتَ يوم، امر الفرعون بتكثيف العمل من دور دون ان ان تُزاد الاجرة . فخاطب موسى الهُ (ترجموا : اختبر اختبارًا روحيًا ، وهو ما يعبَّر عنه في $r v$

الكتاب المقدس بشكل حوار مع الله) . قال له : (1 هذا امر لا يُحتمل ، فإن إن
 شعب عبيد. اريد ان يكون ابنائي بشرًا أحرارًا . ما يكدِّد هوية الانسان هو انو
 الارض التي وعدت بها اجدادك ، الارض التي يكونون فيها بشرًا احرارًا) . يكننا أيضًا ان نخطو خطوةً ونتساءل ما هي الحرية لشعب من الشعوب. هي في جوهرها الازدهار الاقتصادي والاستقالال السياسي . ان غاب الماب احدهما ،




العبراني كا نعرفه.
بين مصر العبودية ، اي وضع حبة الحنطة في هُرْها ، وفلسطين الحرية ،

 تُدفَن في الارض ، وأخخدوا يأسفون على الزمن الذي كانوا فيه عبيدًا في مصر ،




وكلًّا تقدّموا، ازدادت التربة كِلسًا ، وارادوا الرجوع الى الوراء . انظروا الى ذلك الشعبِ الذي كان مستعبدًا والذي يسير نو الحرية والذي يريد العودة الى الاستعباد . أَخرج جان لوان كالـوس بارو الى المسرح تمثيلية جميلة من
 في عُرض الميط الاطلسي ويريدون الرجوع الى الوراء ، لأنهم جائعون وعطشى وتعبون .

وفي „الإخوة كرامازوف") وهي قصة من اعظم قصص الآداب كلها ، يضع دوستويفسكي على لسان قاضٍ في مكمة التفتش : (إن خِيرِ الشعب بين

 يشارك في حياة الامة ، ولا يتوجّب عليه اتّخاذ المسؤوليات (تلك المسؤولياتيات التي بدونها لا يكون الانسان انسانًا اصيلاً) ، بل يقنع بحياة وضيعة جلدًا ، ما دام


والحرية ، فيفضِّل السعادة وحدها على السعادة في اللرية .







 الحرية الالمية الكبرى. لا يمكن الانسان، إن لم يُوَّل ، أن يصبح انسانًا حرًا برية الهُ نفسها .

 اربعين يومًا في البرّية، وهو على عتبة حياته العلنية (الأيام الاربعون تذكِّ
 بل بوجه حقيقي : ذهب الى الموت، ولكنه ذهب في الواقع الى الـياة الحقيقية التي هي الحياة المنبعثة من الموت في قلب الثالوث الاقدس ، حياة الهَ نفسها . لم rq

يكن الفصح الأول سوى صورة، أَمًا فصح المسيح فهو الفصح الذي يرتكز
عليه التاريخ .
سبق لنا ان قلنا إن المسيع هو الانسان، الانسان الكامل ، الني عاش

 عودة الحياة التي كانت حياته قبل موته ، بل هي الانتقال الى حيالى حياة الها ـلا بعد


 هو. ما زال المسيح القائم من الموت انسانًا . كتب رومانو غوارديني : (پ الدين المسيحي هو الدين الوحيد الذي جرؤ على جعل المسل (الانساني) في عمق اهعاق الشهاه . ولم يتخلل" المسيح عن ناسوته حين قام من الموت، ولم ولم ينفض




 انفسنا لكي يعرف الناس ذلك فيكون موضع رجائهم !

الفصح الثالث في التاريخ هو فصحنا ، وليس واحدًا ، اعني ان كل قرار من قراراتنا هو فصح، اي انه في شكل موت وقيامة. I. أهمية قراراتنا : لنفهم أولاً أن ما هو هام فام في حياتنا هو قراراتنا . فحياتي الحقيقية كرجل او امرأة، او ما هو بشري في حياتي، هو نسيج

قرارات. وما هو غير قرار في حياتي ليس بشيء ولا يبني شيئًا ، بل هو حشوة (افكّر في ذلك القش الذي يوضع في الطرود لئلاُّ تعطَّب فيها الاغراض المُّمينة) .
 في الكنًارة هو الاوتار . اجل ، هناك قاعدة ، لكن الأوتار هي التي تهتز . فـا فا يهتز" في حياتي وما يكوتني هو قراراتي ، سواء اكانت صغيرة ام كبيرة"| . وهناك القرارات الصغيرة التي تبدو قليلة الأهمية : تقلديم المساعدة بلار مريض ، والتخللّي عن نزهة لقضاء النهار في مستشفى عند رفيت اُصيب بجروح الخ . وان كنت انخاطب اولادًا ، قلت لهم : التخلّي عن مكاني في البّ الباص او او في القطار ، وتناوُل أصغر قطعة من اللحم في الطبق وتَرَك ا اكبر قطعة للكَتي بعدي الخ . هذه تضحية، هذا موت. فالولد الذي يقوم بذلك يموت عن انانيته . وهناك آلقرارات الكبيرة : الزواج، او دخول المدرسة الا كليريكية او الحياة الرهبانية ، والتخلّي عن امرأة ليست المرأة التي عاهدتُها على الإخلاص اصن :



يكن انسانًا، وعلى الكاهن ان يكون انسانًا ! وما بين القرارات الصغيرة والقرارات الكبيرة سلّم كامل . ولكن ما هو هو غير
 التي تكوّنا ، فإننا نبني حياتنا الأبدية يومًا بعد يوم، ديرّ دقيقةً بعد دقيقة ، وقرارًا الما بِّ قرار . ولماذا؟ لأَن المسيح القائم من الموت هو في قلب القرارات التي نتّخذها .
. . . المسيح حاضر في قواراتنا : لِنطرح السؤال ببساطة : اتؤومنون بأن

 \&

ان كان المسيح قد قام، فهل هو حيّ؟ من واجبكم ان تجيبوا : نعم. ومن
قال إنه قام قال إنه حيّ.
 في المرّيخ، ولا وراء النجوم، ولا في المكان الذي يفصل بينّا (با با أنه قام من
 لأننا بالحرية نكون بشرًا في الحقيقة، ونَبرز من الطبيعة . وان كان حاضرًا ، فهو نشيط ، يعمل شيئًا ما ، لأن الخضور الخالي من من الم النشاط ليس بیضور حقيتي. أَذكرُ امرأةٍ كانت لا تفهم ان المسيح يعمل في

 لاحق) . ليس المسيح في غير المكان الذي نحن فيه، وليس هو في اكبادنا ولا ولا في


نقوم بأعال حرَّة، اي حين نتّخذ قرارات.

 بالضعف العصبي : إنها لا تريد ان تغادر غرفتها وترفض ان تأتا تأكل ولم تعل تنام ما وها إنا لقيت ذات يوم فتى احلامها . فقال الناس : ماذا جرى لها لا

تغيّرت، الحب حوَّها . فالحب لا يسعه إلاًّ ان يوِّل كل ما ما يلمسه .
 عنده هو التأليه، اي ان يُعْلنا نصبح ما هو . أشدّد لأني أشعر حقًا ، بفضل التحقيقات التي قد أجريها هنا وهناك ، بأن هذه الحقيقة الاساسية في ايعاننا تبدو عسيرة الفهم على الكثّر من المسيحيين، لأنهم لا يزالون غائصين في مغاهيم نظرية . فلا تقولوا إن ما الا اشرحه لكم الآن عسير الفهم ! ان قلت في احل إنه حيّ، لا الكون نظريًا (لمس الم الم

الحضور امرًا نظريًا)، وان قلت في المسيح إنه حاضر في اعالنا الحرّة وفي



 الفصح لُُعرف ما فيها . وانا أرغمكم على كسر الكلات ، وها وهذا امر لا بدّ منه.

لئِلِّه نشاطنا البشري المئنسّس : تبدو هذه العبارة وجيزة الى حد ما لأول وهلة ، لكِنها غير نظرية ، فهي واقعية ولا اكثرِ . يُضنيِّ المسيح على

 شيء، وإن أبينا ان نلمس اي شيء من الصباح الى المساء خوفًا من توسيخ

 المؤسّسات سيّئة ، كانت العلاقات غير انسانية) ؟ وهل تبدو علاقاتنا انسانيَّة حقًا وتزداد انسانيّةّ؟ وهل تعمل القرارات التي نتّخذها على تأنيس العالم، على الصعيد العائلٍ اولاً ، ثم على الصعيد الاجتاعي والسياسي؟ فالنيان النشاط النقابي

 اوَّلية للإنسان. لا يخلق الله الانسان جاهزا المان، فانه يمقت الاشياء البلاهزة،



 إنه رائع، وارجو ان تعملي منه انسانًا ! فا هو بديهي في الكالام على الطفل $\xi$

يصحّ في الكالم على كل انسان في كل عُمر . هناك أشياء جاهزة، لكن الانسان ليس بشيء ، بل الانسانيُصنع . يجب ان تصبح علاقاتنا ومؤسّساتنا انسانية حقًا ، وهي في طريق التأنيس.
نخ بشر بالصيرورة ، وقراراتنا هي التي تسهم في جعلنا بشرًا. ولا تكون

 تحرير اخوته ، ويزداد انسانية ان عمل على جعل العالم اكثر انسانية .لانيل وتلك القرارات المؤنّسة قليالًا ما لا تكون تضحيات وموتًا عن النفس . لا لا




 على بنة فصحية ، بنية موت وقيامة. فإننا لا نتنقل الى الحياة الالهية بعد الموت . اتوسَّل اليكم بأن تبعدوا عن عقولكم تلك الفكرة القائلة بأن اللَ يسكب في نفوسنا مشروبًا يسمَّى النعمة
 بالاساطير ، وليست هنا في محلّها . ليست الحـياة الالمية، ليست الميال المياة الأبدية، ليس التأليه تلك الحياة المقبلة فقط، بل هو يتمَ منذ الآن . نُصصح ما هو اللهَ، و (انذهب الى الساء")، بكل قرار من الم قراراراتنا المؤنِّة.


 بذل اقصى جهدي للعمل على خلق عالم اكثر انسانية وعدالة واخوَّةً أذكر

هنه المحملة فأقول في نفسي : يا مسكين، لا بد لك ان تمارس أنت ما تقوله
.
وتلك العبارة هي التالية : ان المسيح، الذي هو هو حيّ وحاضر ونشيط
 مننى الكلمة .
قيل إن بعضهم يصطدمون بكلمة (ابُعد") هذه ، فإنها توحي اليهم بالكيلومترات او بأبعاد غَرَض ما . ساعدوني على ايباد كلمة اخرى ، فاني ابيث الـا منذ سنين طويلة ولا أجد . لعلًّ التشبيه التالي يساعدنا على فهم الاملا الامور . هوذا
 إخوة وأخوات) ، وفي حياته بُعد قَومي (إنه ياباني) ، وفي حياته بُعد موسييّي


 ويكون هذا البُعد ابلديد أهم الأبعاد . التشبيه يوضّح الامور : اذا كانت هناك كنيسة ، فلكي تكشف اللناس ان







 في الحقيقة.

كلَّا التختُ قرارًا في سبيل الحق والعدل والحرية ، اي في سبيل ما يسمَّى


 يمنع التأنيس . ولا يستطيع الانسان ان ينهم الخطيئة فهما حقيقيًا ، ما لم الما ينهم أولاً ما هي دعوته. فإن الخطيئة هي تقصير الانسان في دعوته . وهي رفض



 المسيحيين بأن هذا هو معنى وجودنا، وبأن هذا المعنى نعيشه في القيام نفسه


 صميم حريتنا وهو يكوّل نشاطنا البشري المؤنّس" . الانجيل هو الششرى : ذلك بأن اللّ ليس إلاًّ حبة وبأن عظمة الانسان
 فإنه يقدر ان يحب كا يحب الها


قلب تعليم يسوع : الخطبة على المبل

إن فهمنا ما قاله يسوع في هذا النص العظيم، بلغنا في المقيقة قلب الدين المسيحي ، فهو من اهم نصوص الانجيل. .يجب الكفتّ عن تسميته (اعظة ") ،



 المسيحي : منطق نطط الحياة ونوعية الوجود التي اتى يسوع لِينشئها . وبكلمة

واحدة، منطق الحب.

الانتاء الى الدين المسيحي هو المشاركة في اختبار الابن تسبق الخطبة في انجيل لوقا ملاحظتان على شيء من الأهمية : قضى يسوع الليلة كلَّها في الصالاة على الحبل (T/ ( I ) واختار ، في الصباح، اثني عشر
 - صاهة يسوع : نحن أمام سرّ عظيم، سر الثالوث الاقدس . نتصورّ يسوع يخاطب الآبَ والروح وهما غيره وليس هما آخَرَين (فان الله واحل) . هو تجسَّد، فخضع لسنَّة الخليقة، ، وهي قبول قبل ان تكون عطاء ومن اجل \&q
 ( $/$ / / . وستكون الخطبة دعوة الى الوجود البنوي : وهو سيتكالًّم عن خِبرة ، فإنا لا نتصورّ يسوع يقول اشياء لم يخترها ولا ولا يعيشها ، بل سيلـوع الى الما المشاركة

 واحدة أن كل شيء هو مسألة اختبار.

- اختبار الرسل : لمَّا كان تعلم يسوع دعوة المى المشاركة في اختباره




 دعاة نظام فكري . ولن يستطيعوا ان يردّدوا كلامه ، ما لم يستطيعوا ان يشهوا ان انوا


 ذلك الذي يُلهم ويُنعش نشاط يسوع من الباطن ، سيهب فم ان ان يؤدُّا في انفسهم طريقة يسوع في العيش ونمط حياته ونوعية وجوده والحياة التي يعيشها
 في حين انه يصبح على جانب كبير من الاهمية، ان كان ان انتِيارًا

الانجيل .لحميع الناس
في نظر لوقا ومتى على السواء، تُوجَّه الخطبة الى التلاميذ. ولكا ولكن كالاهما يشيران الى وجود جمع غفير جاء من بعيد ، لا من اورشلم فقط ، بل من ناحية

صور وصيدا . ذلك بأن الرسالة التي سيلِّغها يسوع ليست نظرية (إنها اختبار يعيشه الانسان) ، وليست أيضًا سريّة (إنها لِميع الناس كا لا مقصورة على بیضهم) . سيقول يسوع : (ا والذي تسمعونه يُهمس في آذانكم ، نادوا به على السطوح" (متى • (YV/) . وسيقول المحمع الثاتيكاني الثاني مردِّا الصدى : "الكنيسة هي من اجل العالم" . . فاذا كان التلاميز يميطون بيسوع بصفتهم تلاميذ، فن اجل المحع الغفير يفعلون ذلك. وما سيقوله يسوع للتلاميذ ههم جميع الناس . واذا كان هناك تلاميذ ، فليشهدوا على اعين ابلحمع بأن الاختبار الحمآتي المقترح على جميع الناس هو في متناوهم جميعًا ، بما ان بعضهم قاموا به

بقبوفم ان يتّعوا يسوع .
فاللوحة المعروضة لنا واضحة جدًا ، وهذا ما يطلبه القديس اغناطيوس دي لويولا في الرياضات الروحية. لنظر قبل ان نصني : فهناك يسوع، والتلاميذ المِمَّعون حوله ، والحمع المزدحم على منتصف منحكدر الحبل (التوضيح

من لوقا) . ترون :


ماذا يرى المحع ؟ يرى يسوع وتلاميذه الى جانبه . التلاميذ هم أناس كانوا، الى عهد قريب، اعضاءً من الحمع ، يعيشون كسائر الناس ويتّبون نهط حياة سائر الناس . أمَّا الآن فأصبحوا يتتمون كليًا الى يسوع، ويعيشون معه

.لكآخرين. هذا امر واضح ومنظور

ماذا يرى التلاميذ؟ يرون الحمع الذي خرجوا منه والذي سيُرسَلون إليه. ماذا يرى يسوع؟ يرى الى جانبه نواة كنيسته ، والى البعيد الكنيسة الكبرى

 التلاميذ رسل يسوع. وهو يعلم أن العالم سيرفضهم ، كما سيرفضه . وسيعيشون ، على مثاله، سر الصليب الذي هو في قلب الفعل الخالق (حين خلق الها ،

تعرّض لصليب الابن) .

تجنّب تفسير التطويبات بالمقلوب

 كلمة . وأول أقوال يسوع، كما نعلم، هي التطويبات . جرت العات العادة المؤسفة ان الم
 في حدّ ذاتها . وقد يخطر بِال بعض المسيحيين أن التطويبات والخطبة على
 التطويبات نحو عشرة اسطر ، في حين ان الخطبة تمتدّ الى ثلاثة فصول طويلة من

انجيل متى .
ان هذه العادة في الفصل بين التطويبات وما يليا عادة مؤسفة ، لأنها

 بعد اليوم ان نسمّي سعادةٍ ما كان تعاسة (البؤس والدموع والمِّلمع) . وفي اقصى

 الفقراء هم السعداء! فنصل الى الكفت عن النشاط والى الاستسلام امام

هصائب الناس، لأن يسوع قال، على ما يزعمون ، ان التعاسة في نظره هي السعادة لقد وقع هنا الخطأ التفسيري، ونحن نكفِّر اليوم عن الاخطاء التي ارتُكبت. ورد في كتاب تيغي ، (ا جان كوست ") ، صفحات عنيفة الى حد لا لا

 بأنكم سعداء لأنكم تعساء ! لو كانت التطويبات تعرض علينا تعزية مبتذلة ،
 على الافراح الرخيصة . هذا هو الحلم الني جاءي جاء يسوع يستنكره ، وما يعرضه
 لمن كانت نفوسهم رفيعة فأصبحت رغبتهم الاساسية ان يكيوا كأبناء الآب الذي في السموات ! فالفقر والدموع والموع والاضطهاد ليست شروطًا ليكون الانسان سعيدًا

 هذه المهل ، وهي تبدو لي حاسمة : (يبقى البؤس والأسر وابلموع والدموع، ، في
 فلأنه جاء ينقذه يسر منها ... لا تقوم طرافة الانجيل على القول بأن ما ما كان أسود أصبح أبيض فجأةٍ بل على ايباد مخرج جديد وسعيد للذين هم في التعاسة ها . .
 لسرّ الفصح، اي لانتقال من الطبيعة الى التاريخ او او الى الحرية ، لسرّ الـيرّ التخلُّص

 توقنا العفوي والغريزي الى السعادة يوافق طبيتنا ، ولا بدّ ان يكوّل ليصل الى الى الحرية الحقيقية. or
 بل تُدخلنا في موقف وتدعونا الى المشاركة في الاختبار الذي هو اختبار يسوع.





 بأعمق ما في الانسان، وموسيقى تلبّي اكثر ما في الانسان انسان سطحية.

طوبى لفقراء الوِح، فإن فم ملكوت السموات ان فقر الروح هو في صميم المحبة . فالمبة بدون الفقر ليست بالمحبة (وهذا غير مفهوم، ان لم تختروه) . ولذلك فالهُ نفسه فقير : إنه غريب عن المَّلُّك (الهُ لا شيء له) ، لأن كمفية وجوده هي المبة.









 يكن الهُ نفسه فقيرًا ، اي غريبًا عن المّلّك على الاطاق ، ، لكانت تطويبة الفقر

غير معقولة : ليس لله ايّ شيء، فهو كل شيء، فالذي هو كل شيء لا شيء له. وهذا الشيء كلّ شيء يُعطى وليس هو إِلاَّ مبة.

طوبى للودعاء، فإنهم يرثون الارض


 معنًّا وان كانت القضية بعرد تضية اعتزاز بالنفس (لكن النّا النظام القضائي امر
 الوداعة مرتطة بالمدوء والعزم . إنا المبة ، لا في الطبع فنط ، بل بل في
 آراؤهم عن "آرائنا او تعارضت محعها . الوداعة تتجنَّبِ المواقف المتصلِّلِّة أمام
 الحدث، وهو كثيرًا ما لا يكا من تونُّعه .

طوبى للمحزونين ، فإنهم يعزّون افضل ما قيل في تطويبة العزونين ، في العصر المديث على الأقل ، المّ هو هو
 ("ميلٌ وتخذير ووخز خني" يُخبرنا بأن النجاح لا يخلو أبدًا من الشائبة ، ولا الانتصار من الخشونة ، ولا حسن الـظِّ من الشائبة المتبّيّة ، الميتافيزيقية على



 ذاته، فهو الذي يضني معنٍى على بذل البهد (يُبذل البهد للوصول الى -0

النجاح) . بالنجاح، اي بالانتصار على العقبات، نزداد وعيًا وخلقًا لأنفسنا .

 ينجحون في كل شيء، وليس هم مثال اعلى غير الانتصار ، هم تلك الك الكائنات الـا السطحية التي لا تصل ابلًا الى الوجود الصحيح الذي يستشعره مع ذلك المنعتقون

 راضٍ عن جميع انواع بجاحه وعلى مواصلة السعي ، في كل امرأة، وراء مثال اعلى لا يستطيع ابدًا ان يدركها .


 العيد البشري المقيقي، وهو العيد الوحيد في آخر الأمر . أتى به يس يسوع الما لا الناسِ ، فلا بدّ من قبوله ، اي من القيام باختبار البنوّة الالهية : ان نحيا ، لا الا ان

نفكِّ فقط ، كأبناء هم أب". أَذكر ذلك الكاهن الذي كنت اصادفه فأقول له عفويًا : كيف حالك

 آخر الأمر ، لا يككن ان يختلف هنا الاختبار عن اختبار يسوع، لأن يسوع وحلده
 فكيف نعرف ذلك ؟ ليس من الواضح ان الله يهتمّ بالذين يموتون شيئًا فشيئًا من السرطان على سرير احد المستشفيات ! في ( الحذاء الاطلس") ، يضع كلوديل على لسان احد ابطاله : (॥ با اني لا أستطعع ان أهب لما الساء، يمكنني على الاقل ان انتشالها من الارض . انا

وحدي استطيع ان اوفِّر لها عدم كِفاية بكجم رغبتها ". الويل اذًا لمِميع الذين لم


طوبى للججاع والعطاش الى البِر، فانهم يُشَبُون
 المطلوب هنا هو الأمانة . والأمانة للنفس هي عدم كا مف الما الانسان عن السعي


 نقول ، بمعنى معيَّن ، إن الكنيسة موجودة للمنازعة في وجود جميع البمتمعات ، أئًا كانت، وجميع السياسات، حتى أفضلها . بحكة وبصيرة ، طبعًا ، لكن



طوبى للوح|ء، فانهم يُرحمون الرحيم، بحسب اشتقاق هذه الكلمة ، هو بائس القلب، فإنه يتألم من ألم الآخرين . من كان لا يعرف ان (ا يتألم مع ) لا يستطيع ان يتقبّل عطية الهّ ، فإن
 الصليب هي العلامة الحسيّة لعمق المبة في الله، وهذا العمق يموز لنا لما ، ولا ولا

.كشفه لنا إلاَّ ألم المسيح


 الوجوه، وشهادة الانسان على انه نفسه لا يكون انسانًا حرًا ، ما لم الم يعمل على على OV

تررير اخوته ، اذ إنه يستحيل الانتقال الى الحرية من دون الانتقال الى المجبة .لا حرية خارج العبة. أن يكون الانسان حرًا وأن يحب هما شيء الانئ واحد.
طوبى لأطهار القلوب، فإنه يشاهدون الله

سأل بونوفر : الا من هو طاهر القلب؟ من لا لا يدنّس قلبه بالشر الذي


 الطهارة هي موقف الذي لا يعود الى نفسه ولا يطبِّل بإحساناته ـ أَذكر إنقاذ بنت



 لا ينظر الانسان الم نفسه يعمل الخير ، أن لا ينظر المى نفسه ينمو في اليمبة ، كما

 الوجه (يقال في بعض الناس انهم ذور عدة وجوه ) . أرانا مرسيل بروست الما الية الما


 الحقيتي هو ذاك الوجه الذي سيرى اللّه ، والذي سيكون وجهًا لوجه معه للأبد.

## طوبى للساعين الى السلام ، فِإنه ابناء الله يُدعون

يجب على الانسان ان يكون في سلام في نفسه ليعمل على احلالد السلام


الا كتفاء الفطري بكل ما لم يكن إلاًّ بشريًا . فالا كتفاء بالنفس هو مبدأ خاطئ في توحيد الباطن. السلام في النفس هو القيام ما وراء جميع التعارضات الثانوية التي تظهر على السطح، وهو التوفيت الى حد ما بين الامور التي تبدو للعقول السطحية غير الفير واحِي







طوبى لكم ان اضطُهلمت من اجل المسيح




 غريب دائمًا . علينا ان نشعر بأن الحق هو أيضًا غريب دائمًا . والـال الـال ان الناس الـا

 المضطَهِدة هي الشكل الوحيد الذي يككن التعالي ان يتّخله (هذا لا يعني ان

 بحاريها ... التواضعٍٍ مُزعج على الاطلاق والإذلال اللذان يعرٍ 09





لأنكم تمنعون الناس من المراوحة في مكانهمه الما هناك اربع تطويبات في الجيلٍ لوقا وثماني تطويبات في الجيل متى ،

 آن واحد وبدون انقسام. فإنٍ الدين المسيحي هو الران الربط الوثيق بين السعادة

 سعادة الخروج من النفس وعده التفكير في النفس وعدم الالتواء على النفسٍ.




 تنتبره جميعًا بقدر كثير او قليل في حياتنا اليومية .

الشريعة ابلمديدة : العطاء على مثال عطاء اللّ بعد التطويبات، تأتي وصايا الشريعة الجديدة. وهي تلخَّص بها بهنه


 الجبل : (الا ترفض... لا تطالب... إقرض ولا تتوقَّع شيئًا ... أَعطِ تُعْطَ . .

ولكن حذارِ، فقد يكون العطاء وسيلة للاكتساب ولرفع شأن النفس (يرفع الانسان شأنَ نفسه بالكَرَم) . ان الفرح الصاني في العطاء، فرَح الاتّحاد بالذي ينال، لا يعرفه إلاًّ الفقير ، اي الذي قام باختبار التطويبات واكتشف كيف يعطي الهاه. .
العطاء على مشال عطاء الهُ (الهُ لا يطبِّل حين يعطي) ، هذا هو انو ان يكون الانسان ملح الارض ونور العالم . الانبيل ذوق ونور ، لأنه حضور اللّ وقدر الـا



 دايم في ان يكون شئًا ، او بالأحرى أحدًا .

الشريعة الجلديدة : دعوة الى المرية

 تعني الانعتاق او التحرّر : فإن يسوع يوضح أنه لم يأتِ لـ (ايِبطل الشريعة ، بل


 عحدودة في حد ذاتها . لا حدود للمحبة . وليست متطلّاتلات العمبة جذرية إلألألأنا هي مطلق ، كما ان الحرية وحدها تستطيع ان تقول لنا كيف يجب ان ان تارَس المبة عمليًا وبسب الظروف. تلك هي الخطبة المبا على المبل . النقطة الأولى : المطلب جذري، والنقطة الثانية : انتم احرار في كيفية مارسة جذرية المارية المطلب هذه . ولذلك ما اكثر الذين يخافون هذه الحرية ويطالبون بتعلمات يأبى يسوع ان يعطيها ، بل يكتي بالدلالة على عمق حرية الانسان.

ولذلك أيضًا يشدّد على التعارض بين : ( قيل لكم .... ") و اأمَّا انا فأقول لكم ....". . ماذا قيل لكمم، وماذا أنا اقول لكمم؟








 بشهوة هي عددُها غَرضًا يُلكه الرجل



 وحتى اقوى من عدائك . لن تّتقلّب محبي بكسب تقلّات ات جوابك . فالمطلوب هو

 وهناك سبيل واحد للوصول الى كال الآب، وهو عدم الكفت عن السعي إليه. قلد يقال : ألسنا في قلب المستحيل؟ وهل تبدو مارسة كل ذلك أمرًا

 الايسر لن لطمه على خلّه الايمن ، ومن قلع عينه وقطع يده وحرم نفسه من

الضروري في مصلحة من يطلب منه الزائد عن الحاجة ، لم يعل يِلك نفسه، بل ترك الناس يلتهونه
فا العمل اذًا؟ افنلطِّن تلك الفرائض ، ونبادر الى التخفيف من بعضها ، لا ونلّعي مع ذلك أننا تلاميذ يسوع؟ الا طبعًا . قبل كل شيء، لا كذبا وبا ولا ولا رياء: لا يككنا ، في وقت واحلد، ان نصف يسوع بانلحالِم ونصرّح بأننا مسيحيون ، فإنه لا يكسن بالإنسان ان يكون تلميذَ حالِم ، علمًا بأن جميع

ظروف حياة يسوع وتعليمه تُظهر بوضوح أنه كان نقيض الحالم





 تُدركه، فلتكن حياتك مطابقة لتلك العظمة. وبقدر ما تقوم باختبار هذه الـا الحياة، تشعر بأنك عظيم وأن هذه العظمة مطلب لا بد منه ، وتكتشف الى اين

تبلغ بك حريتك فترفض المَكْياجات .
لا يكن ان يكون الدين المسيتي قائمة من التُلمات ، بل نقول ، استنادًا




 يكشف لنا يسوع كل ما يقدر عليه الانسان في أبسط اناط الحياة، شرط ان ان يكون في الحقيقة ابن إله هو أب . 74

ولذلك لَّحذرْ ان نقرّب لهَ نوعًا من التخلّي قد نظّنه طاعة . فـا يجب


العبيد، بل حرية الأبناء.

ماذا نعني بقولنا : (مات المسيح لأجلنا)؟؟

جميع الروحانيات تتلاقى عند قدم صليب المسيح . طرق كئيرة شُقَّت على
 على الطريق التي رمّهها القديس يوحنا الصليبي والقديسة تيريزيا الافيلية ، ومنهر



 وهنا الشذاوذ . والمقياس الصائب والوحيد للأصالة الروحية هو الصليب. فكا فكل ما ما عهي الى الصليب هو مسيتي ولا شك ، وكل ما يُزيل الصليب او يلور حوله هو مزيَّف ومُتحلح . ولكن لا بدّ لنا ان نههم معنى الصليب كا يكب. ئر ان موت المسيح في

 انه نبيَ ومشيح اسرائيل . تألمّ على عهد بنطيوس بيلاطس ومات وقُبر . ولأن ذلك جرى نتيجةً لدعوى احدثّت بعض الضٍٍ بِيج في اقلمي اليودية الروماني ، فإن التقليد اليودي ردَّد صداه، وحتى المورّخ اللاتيني تاقيطس في حوليَّاته. وذلك المدث هو ، في نظرنا كنن المسيحيين، عور التاريخ . وهذا يعني اننا

نعترف بذلك الحدث الخاصٌ (كا هي جميع الأحداث) بصفته ذا معنى شامل . وايْ مغنى ؟ يكون الانسان سطحيًّ ، ان لم يطرِ على نفسه هذا السؤال. .

عرض أولي لسر" الفداء

يطرح الناس هذا السؤال على انفسهم بعمق في ايامنا ، لا سيّما وانهم




 الامور .
اليك ما كتبه الكردينال رتَزْنْرِ ، رئيس اساقفة مونيخ في هذا المضضوع :





 من بعيد ، يبدو الصليب وَجهًا من وجوه قضية المق المضضوم والمُعاد . فيكون المانِ
 بتكفير لا حلدً له ... وهناكُ نصوص عبادة توحي ، على ما بِبدو ، بألن الايمان المسيحي بالصليب بتصوْر إلهًا استوجب عدلُّه الْذي لا يرحم ذيبحة بشرية ،

ذبيحة ابنه نفسه . هذه الصورة خاطئة بقدر ما هي منتشرة. فالكتاب المقدس لا يفهم الصليب وكأنه وجه من وجوه قضية الحق المهضوم) . حرصت على الم الاستناد الى حجّة في علم اللاهوت.

هل يستوجب عدل الله موت المسيح؟ الفكرة واضحة : يقال ان المسيح حلّ علّ البشرية الخاطئة واخذ على عاتقه العقاب المُعدّ لتلك البشرية ، فجعل من حياته ذبيحة تكفيرية . انتهوا الى الى الى الم





 العقاب . واذا مات ، فلا يكون موته من جرَّاء خطاياه هو (إنه بريء) ، بل من من



 كانت شائعة في كتب التُعليم المسيحي وكتب العبادة . أُراجعها : العدل والعقاب والاستبدال والتكفير والتعويض . وكانوا يبرّرون استعمال جميع هذه الكلمات على الطريقة الآتية : لا بدّ ان ان



 TV

 فالموهر هو التكفير ، ولا يكن ان يتمّ التكفير إلاًّ بتعويض يقلدّم لعدل
 عليه بكلمة تكفير . انتح ترون ما أصوب قول الكردينال رَتزِنْرِ بأن مشل هـا هذا
 ولذلك يضِف الكردينال : النوِّل وجوهنا مرتاعين عن عدل إلهي يُرِّد غضبُّ
 فكِّرا : يقال لنا إن الله لا يستطيع ان يغفر للانسان ، ما لم يُلبِّ عدله







 البشر في كرامته.

ومع ذلك، فهناك نصوص العهد الجلديد....
لا يسع الانسان إلأَا ان يشعر بكل ما فا في ذلك من غير مقبول . ولكن لا لا بد من الاعتر|ف بأن الاناجيل ورسائل القديس بولس تُجيز ، على ما يبدو ، الان ، استعال جميع تلك المفردات : تكفير وتعويض واستبدال . فلقد ورد في اني النيل النايل
 أَبحث عن معنى هذه الكلمة في قاموس من قواميس العهد البحديد، فأقع على

هذا التحديد : مبلغ من المال يُـدفع للإفراج عن أسير او لافتداء عبل (ومن هنا عبارة سرّ الفداء). ماذا تعني مشل هذه العبارة؟ لا يكوز لنا ان نشطب ما ما ما ورد في الجيل متى، علمًا بأن صحته لا غبار عليا زد على ذلك ان القديس بولس ، في رسالة سبقت نص القديس مرقس بعشرين سنة ، عبَّر عن الفكرة نفسها بألفاظ تكاد ان ان تكون مطابقة : اران الهِ




 وهناك خاصةً الرسالة الى العبرانيّن ، التي أراد الكاتب انـ ان يشرح فيها معنى موت المسيح، فاستند في جميع صفحاتها الى الذبائح الدموية التي عرفها العهد
القديم. ولا بِموز شطب اي شِيء نهـا .



 حق تُنسب الى الله مشاعر تشينه وتُعَدّ ضرورية لخلاصنا إحلال المسيح علّ البشر المسا كين العاجزين عن التكفير عن خطيئتهم يبدو امرًا باطلاً ونظريًا
الحق أن صليب يسوع بدا في البدء للرسل فشالاً سخيفًا . كانوا قد تبعوا

 تقولون لي: لكن القيامة فتحت عيونهم، وبعد الترائيات استعادوا رباطيا راكة جأشهم القديمة ، وهم الآن على يقين من ان يسوع هو الملك الذي آمنوا به . هذا

صحيح، ولكن يُخشَى ألاًّ نرى أن ادراك معنى فائدة الصليب استغرق عند الرسل وقتا طِولاً . ما الفائدة في الصليب؟ قانِّ قال القائم من الموت لتلميذَي


 وبالضبط بالصِيغ الفكرية التي كانت صِيَغ اليود. والحال أنها كانت صِيِغا طقسِية وثقافية , فالعبادة هي التي كانت قلب الحياة الدينية اليهودية : العبادة ورتُبَ العبادة (لا عبادة بلدون رُتَب) . فاقتن الرسل، ، بعل قيامة يسوع، بأن


 حدث (اموت يسوع على صليب في الثلاثين من عمره")، انطلاقًا من افكار لاهوت العبادة في العهد القديم ما ملا
 في اسرائيل يقرّبون الحيوانات ذبيحة" طقسية . ترد هنه الكاه الكلمة في العها المديد، لكنها للتشبيه. ويسوع نفسه تصوَّر موته استنادًا الى الذبائح القديمة : فهو قرّب دمه على مثال ذبيحة العها، وقال إن إن هذا الدام يُراق من اجل اجل جاعة
 من ذبححة الحَمَل الفصححية . لكن كل ذلك لم لم يكن في نظر يسوع إلأَّ صوْرًا :
 اراد ان يقوله هو هذا : كانت الذبائح القديعة غير فعًّالة ، فوتيّي وحده قادر على النى النى تحقيق ما ارادت تلك الذبائح ان تعمله وتعنيه . فيجوز لنا ان ان نقول إن موت يسوع "ذبائحي") ، وهذا ما يقوله الابنيل. .
 العبرانيين بحسب صِيغ العهد القديم. فإن كاتها يستند، من أوّلها الى آخرها ، الما

الى الهيكل القديم وذبائح الشريعة الهودية والكهنوت النلاوي . ولا عجب ان يظنّ المفسّرون ان هذا الكاتب، وهو تلميذ للقديس بولس على الارجح ، فهر المّم
 الاختلاف : يقارن بين موت المسيح والذبائح القديمة ليشير الى ان بين هنا لما الموت
 الى عبرانين، الى يهود) ليُريهم كيف ان انتظارهم قد حُقّق فوق ما كانوا يتوقَّونه .
فالكردينال رَتزنْغِر يلخْص في اسطر قليلة فكر كاتب الرسالة فيقول : (إن جهاز الششرية النَبائحي كله، وجميع المهود التي مالْت العالمَ، المصالحة الهله بالعبادة والطقوس ، كُتب لها ان تبقى عملاً بشريًا باططاً وغير مغيد ، لأن ما ما يريد الله ليس هو التيوس ولا الثيران ولا اي قربان طقسي . قد يُذبح للّا ألوف





 تستبل قرابين الحيوانات بقربان محبة الانسان . وكان مثل ذلك الاستبدال أمرًا





 (ľ/Q) . لكن ذلك لا يعني ان هذا الدم المُراق هو عطية مادية ووسيلة تكفير VI

تقاس كمّيتها ، بل الدم المراق هو عبارة عملية لمبةٍ بلغت اقصاها . فالمسيح ، في نظر كاتب الرسالة الى العبرانين، هو الذي اعطى كل شل شيء، كل كل شيء على الاطلاق. وني ذلك يبدو انه الانسان، الانسان في ملء كا كاله . إنه مُطلق المحبة، كما لا يستطيع ان يقدّمها إلاً ذاك الذي أصبحت فيه حبةُ الله نفسها محبةٍ

بشرية.
فإذا صحّ أن الابنيل ورسائل القديس بولس والرسالة الى العبرانيين تعبّر عن موت المسيح بألفاظ فدية او تكفير او استبدال ، فليس في ذلك مانـ يُجيز لنا ان نبقى ، كا فعل بعض المسيحيين مدة طويلة ، أَسرى نظرية تقول بأن الآبَ
 اخرى ، لا نكون غير أمناء للكتاب المقدس ، ان ان ابتعدنا عن مثل تلك النظري النظرية (فليست سوى نظرية ، وليست هي الحالة الوحيدة التي ربط فيها علاء اللاهوت المات الما
 نقول فقط انً النظرية التي سادت طوالَ قرونِ في مقالات الت اللاهوت وكُتب التُعليم المسيحي هي موضع نزاع، بل نكرٍر أنها مشوّهة للحقيقة بشكل خطرير ! المنافذ مسدودة علينا ، فاذا تعني عبارة قانون الايمان : مات المسيح من اجلنا؟

عَرْض لبعض الخواطر الملاهوتية


 ما هورفته للكي يكون لنا معه علاقة حقيقية . والمسألة البوهرية هي أن لا نُخطىئ في

كل ما يقوله يسوع ويعلمه يكشف لنا اللهُ . وما له وجود منظور في يسوع




 هو منذ الازل في قلب المحل . فلا يكوز لي أن أعتقد ، في الساعة التي يكوت فيها
 بالعكس ان أفهم أن موت يسوع هو الني يكشف لي ويُريني من هو الله وما هو

كيانه وما هو كيان الهُ الازلي. وليست الطاعة للآبَ، في نظر المسيح، تنفيذ امر ، كا نرى في في هذه






الخبة موت عن النفس وإسلام النفس
 هو في قلب الحياة. الله محب، والحال أن المحبة هي الموت عن النفس ، لا بتفضيل الآخرين على النفس فقط، بلم (في الكالام على الله الذي يحب حبًا


 وليس الروح إلأَّ حركة نحو الآبَ والابن . وعبارة (اليس إلآّاء، التي أشدّد عليها Vr

لأنها هي تعبرّ عن سرّ اللّه، تعني ان جوهر اللّه هو التطابق بين الموت والحياة . الخروج من النفس هو في المقيقة موت عن النفس . والحياة هي المبة ، ولكن الهبة هي الموت، فإنها عدم الوجود إلأَا بالآخرين وفي سبيل الآخرين . هذا بالضبط ما كشثفه يسوع بموته على الصليب. كتب القا القديس بولس ألـو أن
 وأطاع حتى الموت، موت الصليب" (فل (

 نفهم أن هذا هو في المقّيقة (1 سر") كيان النه . علينا ان نعرف على الاقل بأي إله

نؤمن !
كان اليود يتوقّون ظهورًا ظافرًا لله. وها إن الله، في البلججلة ، لا





 والحال انْ لا أثر للتملَك في الهة.




"أسلَم" و (أسلم نفسه، هما من اكثّر الككلات ورودًا في الانجيل) .



 بالسيطرة، أمَّا الله فهو قوييّ باستعباد نفسه

 الني يكلّل لعيوننا البشرية ذلك النور الأبيض الباهر الني ينبثق من الإله . إنَّه







 حاول التقدّم عليه ليكون بقلدر اقل" : تلك هي القدرة على المحبة.

القدرة على الخبة هي الغفوان
حين يشارك المسيح في قدرة الله التي هي قدرة الاحتجاب - وهو يشار يشارك


 الى الغفران أشد من حاجتنا الى الخبز . ليس الغفران التساهل ، بل هو اعادة خَلْق . انه إعادة خلْقَ حريةِ مَن
 يقتضيها الخَلْقَ ، لأن اعادة الخَلْق هي اكثر من الخَلْقُ . ان القدرة على اعادة

الخلق هي في قلب القدرة على الخلق ، وتبدو قلرة اضافية . عندما يخلق اللّ




 |(الله يصنع الانسان كما يصنع البحر القارَّات : بالانسحاب") . اذا صحَ ان الخَلْقُ هو، عند الله، الانسحابَ، أفلا يكون الخَلْق ثانيةٍ
 انسحابًا مرَّتين؟ أَولا يكون ذلك القدرة المطلقة؟
فالمسيح بموته يشارك في قدرة الله المطلقة والغافرة . هناك انسان ، مولود من

 إثارة للاشتباه من العقلية الأبوية حين تُملي مثل هنا الـا القول : أَغفر لك الك. لكن الاله الذي يصير انسانا ويغفر في موته ويكون موته غفرانًا، وغفرانًا شاملاً، كيف يثير اشتباهنا؟

فن المق ان نقول إننا بدم المسيح المراق ننال الخلاص . وهذا ما يعبر


 صليب المسيح لا يكون سوى لغز خالٍ من المعنى ، ان لم نوِّل تحويلاً جذريًا تلك الفكرة التي نكوّنا عن قدرة الله. كل انسان يبحث عن اللّ اولاً في اتّجاه القدرة، وهذا أُمر لا يمكن تفاديه، فإن الانسان يّنجّه اولاً هذا الاتّجاه وهو اتّجاه وثني. نرغب عفويًا ان يتّدخّل الهُ دائمًا في شؤوننا ، وان يكتب الها الهُ نفسه

قصّتنا مكانَنا ، وان يكرّرنا الهُ من تلك المسؤولية الرهيبة التي تملي علينا ان نكون انفسنا أصحاب مصائرنا .
 بد لذلك من تحوّل يومي)، ونشاهد العجز المطلق الني كان فيه الاني الانسان الهن







للنفس وللعقل . فالا بدّ ان نواصل ، طوالَ الأيام والسنين ، تأمُّاً مسيحيًا حقيقيًا يُقنعنا في العمق بأن عجز البلجلة التام هو الذي يكشف حقيقة طبيعة قدرة الله، ذلك الكائن السرمدي واللامتناهي . فإن موت المسيح هو الذي يكشف ملـ الـلـو بمد الهّ، ذلك البمد الذي هو المبة كقدرة على ملاشاة النفس . بيسوع المصلوب
 الثالوث. ذلك الانسان المشوَّه والمضرَّج بالدم والمغطَّى بالبصاق والعرق والِّ والدم
 السرمدي الني لا صورة له . ولا معنى اللوجود البشري إلاًّ فيه وبه : ذلك هو المو القول الرئيسي في ايانانا .
 (يبكي") على النين يسيرٍن (ا سيرة اعداء صليب المسيح" ! ا يكسن بنا ، ولا الا شك، ان نبقى نحن أيضًا او ان نصبح قادرين على البكاء.

هل قيامة المسيح واقع تاريخي؟؟

نتناول اليوم مشكلة قيامة المسيح . انها أهم مشكلة او سرّ ، اذا صدّقّنا القديس بولس ، حين يقول لنا : (ا ان كان المسيح لم يقم ، فايماننا باطله ، أي أي لا اساس له (1 قور 18/10).

التاريخ والايمان
 قيامة المسيح هي واقع تاريخني على الوجه نفسه؟ نعّع ولا ولا . فالقيامة هي في في آن واحد، وبدون انقسام، واقع تارينخي وحدث للايمان. نقول باري بوجه أُدق إنها حدث للايمان، ينطوي على واقع تاريخي (بدونه لا يبوز لنا ان نتول إن إنها
. حَ حَ
ما هو تاريخي هو شهادة الرسل : أناس، كانوا قد عانوا فاشوا مع يسوع وعدُوه المشيّ، أعلنوا أنهر رأوه حيًا بعد موته على الصليب. وهذه الشهادة ، التي هي تاريخية ، تنطوي على شيء غير تاريني ولا ولا يكن ان يكون : ان القيامة ، بصفتها انتقالاً من الموت الم المياة الأبدية ، لا لا

 ذلك بأن القيامة ، بالنسبة الى هذا العالم ، حيث يككن التُبُّت من الاشياء، هي va

برّد اختفاء . لم يعد جسل يسوع القائم من الموت ينتي الى عالمنا الطبيحي القائم على المكان والزمان.
 الأبدية . فلا يككن تشبيه قيامة يسوع على الاطلاق بإحياء جثة ، حتى في حالـي الما لكازر
ليست قيامة لعازر انتقالاً من الموت المى الحياة الأبدية ، الى عالم اللهُ ، بل



 من الموت مرة ثانية . فليس هناكَ اذاًا أي شيء مشترك بئ بين ما يسمَّى قيامة لعازر
(وهي بالأحرى معجزة احياء جثة) وقيامة يسوع.



 يسوعٌ حيّ . فلو عرفوا من ساعتهم أنه يسوعٌ حي"، لوجب علينا ان نقول انما الما امام جثة أعيدت الى الحياة.



 ايمان عرفوا بعد ذلك ان ذلك الانسان هو الني عاشوا معه مدة ثلاث سنوات
والذي كانوا تلاميذه.

أشدُد فأقول : نُخطئ إن تصوّرنا أن الرسل تثتُّوا (اثبات حالة

- بالحواسّ - تاريخي اذًا) من ان هذا الانسان الذي بدا لمم هو يسوع الني عرفوه قبل موته على الصليب، وأنهم آمنوا بعد ذلك بالك بالقائم من الموت . فإن الروايات الانيلية هي على عكس هذا التصوُّر . - شعروا بوجود أحد، ولكنه الما لم الم يعرفوه.
 السابق مع يسوع، تُنيره الآن الكتب المقدسة التي فسّرها همم والرسالة التي عهد

اليهم .با
فنحن أمام الأمور التالية :
(1) تُّتّوا من حضور أحد يظهر .
 بمته (وقت التفكير بالرجوع الى الكتب المقدسة اطول في روراية تلميذَي عمّاوس ، لكن جميع روايات الترائيات تشير الى ان بمرد ظهور يسوع القائم من
 r) عرفوا (بالايمان) أن ذلك الانسان هو يسوع حيّ، وهو وجَّهرمم من الم ساعته، انطاققًا من ماضيهم ، نحو المستقبل ، عاهدًا اليهم برسالة ، رسالة انشاء الكنيسة .

القبر الفارغ
 هناك علامتان : الواحدة سلبية (القبر فارغ) ، والأخرى ايكابية (ترائي يسوع

للرسل)
 في ولادة ايمان الرسل . فإن القبر الفارغ لا يدل وحلده على القيامة . فني اقلم

 11

اكتشاف القبر فارغًا ورد في الابنيل، لكنه ليس جزءًا من رسالة الرسل
الاساسية (بعكس الترائيات) .


 اللي ورد فيه، اي عن شهادة الرسل في شأن الترائيات ، يبقى هناك أك أمر قد


 وكانت مندبحة في بِموعة تُعدّ (| تاريخية) . . فلا عجب ان يبقى المؤرِّ العصري كثمر التحفّظ في امر اكتشاف القبر
 شهادة الرسل في أمر الترائيات.

الزّائيات وموضوعيتها




 البَدائه , فالبت السابت في هذه المسألة لا يوافق أسلوب النقد الصحيح . ونههم من ينسب الترائيات الى الايحاء الذاتي. في هذه المالـ المال، يبقى عليهم




اثناء الدعوى التي أُقيمت عليه. والحال ان الرسل لم يجرؤوا ، في اثناء الدعوى ،
 التبشر بأن يسوع هذا نفسه قام من الموت . فكانت الصمعوبة ، بعد رحيله ، أكبر بكثير من الثقة به قبله، وبلغت حدّ الهُلُّل للاستشهاد.
 وهو وجود ظواهر جاعية في شأن بقاء بعض الابطال الناين قُتلوا في الحرب .

 عالمنا ، وإن بوجه غير منظور ، ولا يزال يقوم بعمل تاريخي . وقل يُيُّر مثل هذا الاعتقاد عند الشعوب البدائية حاسًا في الإخلاص للماص القضية التي جسّدها ذلا ذلك
 ومنهم من يقول : لا يكا يكن ان يكون الترالي سوى تركيبة عقلية ، فهو شيء
 بهذا المِكروفون وهذه الورقة وهذه الطاولة وبكم جمميًا) تنطوي هي أيضًا على الِّل شيء من التركيب الذاتي . ولا مانع من ان ينطوي الترائي على عناهر تران تركيب ذاتي ويتمتع مع ذلك بقيمة موضوعية . ولكن لا بد من من الاتّفاق على كلمة



 لا وجود لكم إلاًا في فكري ، تغضبون وتحتجّون ، لأن لكم وجون وجودًا موضوعيًا) .
 عشرون، ولكي استطيع ان أصافحكم، فلا بد لي ان اجتاز المسافة التي تفصلني عنكم) . لكن كلمة (|موضوعي" في حد ذانها ذاتها لا ترادف كلمة "خارجي") ، فها مفهومان غختلفان كل الاختلاف.

وحين نقول إن ظهور يسوع القائم من الموت للرسل كان موضوعيًا - وهذا


 ويتكلّمون بحسب اللغة المألوفة ، أحسُّا بيسوع خار بِّا عنهم ، فذلك الا لا يعني على الا
 اعترف بأن هذه النقطة لا تخلو من الصعوبة. فإن فضّلتم ان تان تقولوا إن يسوع القائم من الموت كان، في آنٍ واحد، موضوعيًا وخارجيًا ، فأنتم أحرار. ولكن يثب ان نتوقع قيام الاعتراضات والعقبات . لا فائدة في عي عرقلة طريق
 وما نعنيه ، حين نقول إن الترائيات ها ها ( قيمة موضوعية) ، هو هو ان ما ما يلي بالضبط : ليست الترائيات من تركيب الرسل وحده ، بل هي واقعية بععنى ان ان

 لا تصلر عن الرسل ، بل عن المسيح . وبكلات اخرى ، لم يَرَ الرسل يسوع إِلأِّ لأن يسوع أرى نفسه.







 لكني قلتُ : لا خاصةً، فإنَّ في اختبار الرسل ، في ما نسمّيه ترائيات

يسوع القائم من الموت، شيئًا طريفًا على الاطلاقّ ، شئًا قاموا وحدهم باختباره . ما هو ؟ ما الفرق الاساسي القائم بين ترائيات يسوع للرسل وترائيات احد القديسين لأحد المتصوّفين؟ هذا الفرق : التطابق بين الذي يرونه الآن ، بعد
 الرسل يسوع وعرفوا أنه في الحقيقة ذلك الذي عاشوا معه قبل موته ، في حين ان ان ان ان الم برنديت لورد مثلاً لم تعرف مريم بصفتها امرأة سهرت معها على قطيع الخراف . اله فاختبار الرسل اختبار طريف وفريد على الاطلاق في التاريخ : ادركوا ان هناك اتصصالاً بين حياة يسوع الزائلة ووجوده كقائم من الموت.

ولادة الايمان عند الرسل
سنحاول ان نفهم كيف تمّت الامور 6 وإن كانت تلك المسائل ، كما رأيتمَ ، لا تخلو من الصعوبة. واذا لم يكن ذلك بسيطًا ، فالراجح أل أن نظرتنا شُوهِت الى حد ما . لا بدّ ان تكون الامور بسيطة ، لأن الايمان يُعرض على جميع الناس ، ولا يقتصر على المثقَّفين والفاسفة . هناك ثلاث مراحل في ولادة

الايكان عند الرسل : المرحلة الاولى : الرسل هم اناس لاقوا يسوع، الانسان يسوع ، في حياته الزائلة ، وتبعوه وآمنوا به بصفته المشيح المُنبأ به ، وعْلّص الأمّة ، ولا اقول بصفته إلهًا، اذ ما من رسول آمن قبل العنصرة بأن يسوع هو إله . ففي المرحلة

الاولى، حياة زائلة، وأناس زائلون يعيشون مع انسان زائل .


 وصُلب . هل حافظوا على ايمانهم بالله؟ لا يكّن تأكيد هذا الامر ، فإن الهُ لم
 فهم أمسوا في حيرة تامّة ، وفقدوا كل رجاء. في رواية تلميذي عِمَّاوس الرائعة ،
no

وصف لنا لوقا تلك الحيرة : كنَّا نرجو، لكنّا لم نعد نرجو .... وتشتّوا . لم يزالوا، عع ذلك، اولئك الذين تعلًّقوا بيسوع وتبعوه ثلاث سنوات . فن هذا

 هنا ، من دون ان يشعر أحل باقترابه . وقد يكون البستاني (وهنا الما ظا ظنتّه مريم

 يكنهم ان يعرفوا بكواسّهم الطبيعية (بعيونهم وآذانهم وأيديهم) أحلدًا تجاوز

 الزائلة . لكن يسوع انتقل الى المياة الابدية ، الى الـلمياة الالهية بحصر المعنى. وهذا الشخص فسرّ هلم الكتب وطبَّقها على حياته الماضية وعلى موته خاصةً الما وعرض علههم قراءة للكتب المقدسة تذهب الى ابعد ممَّا فهموا حتى تلى تلك
 سُّطّط على آلام يسوع وموته ، التي كانت سبب حيرتهم واضطرابهم ، والتي كانت
 الاساسة : فهموا ان يسوع، لأنه المشيح، وجب علي المي ان يتألّم ويموت (لا مع أنه كان المشيح، بل لأنه كان المشيح) • سبق للأنبياء أن قالوا ذلك ، والآن فقد

فهمه الرسل . ولم تنبئ الكتب المقدسة بآلام المشيح وموته فقط، بِل أنبأت برفعه أيضًا . وأول ما بيب القيام به في الوقت الحاضر هو إناء الكنيسة , ولذلك الكّ ما ما


 كثيرًا ما نسمع الاعتراض التالي : لو تمَّ اثبات قيامة المسيح عن يد اناس

غير الرسل، عن يد اناس حيادين، كبعض الوئنين الذين لم يعرفوا يسوع، او حتى عن يد خصومه (الفريسيين ورؤساء الكهنة) ، ألما كانت شهادنه المّ أشدّ اقناعًا؟ أُليس كون الرسل في وضع ثيَّز بالنسبة الى قيامة متملة سببَ
 الشُبة حولا كا كثيرًا .
إن أُخْذ هذا الاعتراض بعين الاعتبار يعني تصورّ القيامة اعادةَ الحياة الى جثة ، وعودة يسوع الى حياة طبيعية. إنه تصورَ القيامة عجيبة تُغني عن فعل الايمان (لم يشعر الناس بحاجة الى فعل ايمان لمعرفة لعازر الخارج من القبر) ،


 يعد ايعانه اعيانًا. لو لم تكنن القيامة سوى عجيبة تُدهش ايَّ شخص كانِ كان وتُرغمه


 تعلمون كيف يُطرح السؤال ، والأولاد يطرحونه منذ السا السن الثامنة او الثاسِّا الثاسعة ! لنفترض ان رجلاً كان يدخّن سيجارة على عتبة بابه المطلّ على طريق عمّا


 الانسان كان أحد ابلِلاّدين الذاين سمَّروا يسوع على الصّ الصليب.

 يفترض تخطّي كل علامة خاصة والحرية بالنسبة الى العلامات . الاتي الايمان الكان الامل هو الايمان بحسب الروح القدس . والعنصرة هي التي تفتتح هذا الايمان. فوراء

الترائيات ، وا كثرَ منها بكثير ، يبدو ان تام ظهور يسوع القائم من الموت هو في الحقيقة انتشار الكنيسة.

تجارب المؤمن وغير المؤمن
ما هو رأي غير المؤمن في قيامة المسيح؟ تشبه حالته الى حد ما ما حالة الرسل الرسل ,بِل ان يعرفوا يسوع في فعل ايمان . فالعلامات (القر المر الفارغ والترائيات) ، ان ان




 فلقد وردت في الكُب . لكن هنا المعطى الادبِي ، ان انفصل عن من معناه ، كاد
 المؤمن نحو إلغاء معطى القبر الفارغ كواقع تاريخي (فيقول إن المنيحيين الاوَّلين





 انتهى الى حلّ هذا الأمر ، فإن إنكار المعنى يتّجه الى الارتداد على الأمر وعلى حلّه
ولكن لِنحذرْ ، بالعكس، من المبالغة في قيمة المعطى التاريخي . وهذا
 الثاريخي، وكا لو كان القبر الفارغ في حدّ ذاته برهانًا عن القيامة، وكا لو لو

كانت الترائيات تككّن من معرفة هوية يسوع في اللحظة ، من دون الـلاجة الى
 الأمر على ذلك، لوجب القول بأن قيامة يسوع تقع برمّهها تحت قبضة الحو الحواس والتاريخ، ولوجب الاستنتاج أن غير المؤمن غبِي او جاهِل وأنه لا يعرف
 يتنعوا بنَعت غير المؤمنين بالأغبياء وسيِّي النية) . لكن ذلك يخالف النـا لناهة ، ولا يحق لنا على الاطلاق : فلا نبالغ في قيمة المعطى التارينخي . ليست قيامة يسوع بجرّد واقع تاريني كمعركة العَلَمَين. الايمان حرّ ، وإلاًّ فليس هو الايمان.

لا عجيبة ، بل سلسلة علامات





الامور البشرية. اُحب ان تفكّروا في السؤال التالي : (فبأسئلة كالسؤال التالي يكنن تقدير



 النين ينتمون الى ديانات أخرى. اننا جميعًا نحلم بمسيح منتصر .
 الاساطير الوثنية، وجعلنا الهُ على صورتنا ، وأدخلنا الهّ، لا في تاريخنا المقيقي 19

الذي هو تاريخ قراراتنا، بل في ما نريد ان يكون تاريخنا للإفلات منه،


المسيحي وما يبدو بديلا للفلكلورات الوثنية إ الا لا يككن ان تكون القيامة عجيبة تنتزع الاعتراف بالوضوح، الا بل لا يكا

 العجيبة عن قرب. تذكَّروا : لم ينازعوا في قيامة لعازر كأمر واقع ، لأنها كانت


 لمواب ابراهيم للغني في مثل الغني ولعازر : ا(ان لم يستمعوا الى موسى والأنبياء،



 وحين طلب اليه الناس آية في السطء، أجاب أن الآية الكبرى ستكون موته (متى الآلـا

 توجيه الرجاء والايمان نحو الحقائق النهائية، اي أن الانيان الانسان لا يلا يحيا بالخبز وحلاه. ولذلك فإن خطبة يسوع في خبز الحياة ، اي الافخارستيا، هي جزء لا



 الملديد. لا يسجَّل هذا الحضور البلديل، فلم يعد قابلاً اللمعرفة بشهادة

الحواس . إنه يختلف كل الاختلاف. لا احد آخرَ ، بل هو نفسه أصبح عْتلفًا كل الاختلاف.
أمامنا سلسلتان من النصوص الانجيلية :
(كان اليود يميلون الى الاعتقاد بالاشباح والارواح) . فقد ورد التوضنيح التالي :
 (
.

- وسلسلة أخرى تؤكّد أن هذا المسد لم يعد هو هو : فالقائم من الموت يظهر ويغيب ويجتاز الابواب المغاقة . وجسده لا يخضع لـا لـتميَّات المكان والزمان. إنه هو هو (السلسلة الاولى) . لكنه هو نفسه اصبح ختالفًا كلا كلم الاختلاف (السلسلة الثانية) . فهناكُ اذًا سلسلتا نصوص لتتمكّن من استهداف الا ما لا يمكن ان يكون موضع تصورٌ دقيق ، اي "ا جسم روحاني"ه ، كما يقول القديس بولس من العلامات التي ورد ذكرها في الانجيل، علامة واحدة يكنن ان تكون


 او مسجِّات ، لما استطاعوا ان يصورِّا او او يسجّلوا شئًا . فا كا كان مطلويًا منهم هو الشهادة.
لا خوف من التشديد على الفرق القائم بين الشهادة والتحقيق . ما اكثر
 التاريخية . إنهم لا يرون أن آلات التصوير والمسجّالات لا تستطيع ان تدوِّن إلأِّا
 إلاَّ القلب، بععناه الكتابِي ، اي الشعور . وهذا ما يؤدّي الى طرح السؤال : لماذا 91

تؤمنون؟ ما هو الدافع الى ايمانكم؟ وبكلمات أخرى : ما هو المعنى الذي تُضفيه
قيامة يسوع على حياتكم؟ لا واقع القيامة وحده ، بل معناه أيضًا . ان اردنا الاحتفاظ بكلمة يستعملها التصوير ، قلتُ إن ها (ايُحسّسهه ")


 في شخصه، مرّة واحدة، ابواب الحياة الحقيقية، اي انه هو الئلي القيامة . وما يكفل هذا اليقين الذي يتخطّى الطبيعة البشرية هو بذل حياتنا حتى الاستشهاد.

الخاتمة : قيامة المسيح مسألة مطروحة على التاريخ


 وعلى الصعيد التاريني المض لا حلا حلا لما . لسنا أمام لُغز تاريخني فقط ، بل أمام مسألة تتجاوز كل امكانِانية حلّ

 تاريخي ، ولكن لا يككن إِالًا ان تبقى مسألة تاريخخية ، مسألة مطروحة على وجه




 ان يشعر بنفسه ملتزمًا في التاريخ : فلا بدّ له ان ان يطلق العنان للانسان الذان الذي فيه والذي يواجه معنى ذلك التاريخ .

فلا سِعه اليوم أَلاَّ يشعر بالمسألة التي تطرحها عشرون قرنًا من المسيحية ،

 المسيح) يطرح عليه حتمًا مسألة ما قد يكون للتاريخ من (ابُعد متعالٍٍ . فيجوز الـا
 انسانًا يتساءل عن معنى الوجود البشري.
وهل يجب أن نذهب الى ما أبعد من تلك فنضيف أن هذا الموقف هو
المخرج المeقول الوحيد لتلك المسألة؟ ه لكن ذلك يقتضي ان ين يسلّم بأن العقل
 ولا بدّ له، ان ان اراد ان يأخذ الامور بالجدية ، ان يتعمَّق في فلسفة الجِدل، ليفهم ان اختفاء جثّان يسوع ليس هو تبخُرُا للادة ، بل هل هو انتقال هنه المان المادة

وتوّلما في الله.





 للأبد. هذا هو المعنى. ولذلك أومن .

 حضن شمول الموت، وان تكون القيامة حاضرة ، بفضل القدن القداس ، في قلب
 القيامة هي فوق كل موت، هي الحياة ، هي الثغرة في حلقة الموت الشامل ، ولولاها لانخبسنا حقًا في هذه الحلقة.

## قام المسيح من بين الاموات وصعد الى السماء

القيامة

سنبحث في معنى هذا السرّ . هناك جملة كافية ، في رأيي ، للتعبير عن جوهر ما يقال : (المبة اقوى من الموت، شرطَا ان تكون أوَّلاً أقوى من


 الروح. ذلك بأن سرّ الفصح - الموت والقيامة معًا - هو سرّ تحوّل ، تيوُّل الانسان البشري الى انسان روحي، لا بل إلمي بالمشاركة.

الحبة رغبة في الخلود
ان اردنا ان نفهم ذلك، وجب علينا ، كما في كل مرة ، ان ننطلق من الاختبار وان نفكّر في الاختبار المستير بالايمان. فإن اختان انبارنا للحب هو الذي يُقنعنا بأن في الانسان رغبة في الخلود لا تقاوَم . لا اعلم هل يكنن إثبات وجود الخلود بالمجة الفلسفية ـ ـيكوز الشك في في هذه الامكانية. منذ عهد قريب، كان الفالاسفة المسيحيون، او بالأحرى

أساتذة الفلسفة المسيحيون (في التعلم الثانوي على الاقل ) لا يشكّون فيها . فكانوا يعلّمون على الوجه التالي : ما هو روحي لا يقبل الفساد، والها والحال ان النفس



 ان الجسد والنفس ليس هما حقيقتين تقبلان الانفصال : فالنفس ليست بشا بشي من دون المسد. ولذلك يرفض الالماد كل امكانية المان

 اوغسطينس في كتابه (الاعترافات ") ، فأثبت وجود الخلّا الخلود انطالقًا من اختبار



جوهره غير مقبول .








يولّده الفقدان والشعور الواضح بـتمية الموت.
 فكانه حاجة الى اللامتناهي . وان كان الحب يقتضي اللامتناهي، فهو عانو عاجز عن توفيره . يقول للخحبيب: اللن يموت"، ، لكن الحبيب يموت. يطمح الى

الأبدية، لكنه ينتمي في الواقع الى عالم الموت، وهو متجزَ مثلنا ، مع عزلته وقدرته على التدمير، في حلقة الموت الشامل . فالمفارقة لا تطاق .

بقاء الانسان بنفسه ام في احد آخَّ؟





 الخطيئة والموت ، لماذا يقول القديس بولس مثلاٍ (پ إن الموت هو أجرة الخطيئة )، فالخطيئة في جوهرها هي عبارة عن الا كتفاء بالنفس ، والخاطئ هو النـئ الني يريد ان يكون ॥اكالهّه، اي ان يبقى للأبد في نفسه وبنفسه. لكا لكن الانسان لا لا يستطعع البقاء في نفسه وبنفسه : فنن أراد ذلك، من طمح الى ذلك، أسلم

نفسه للموت.
وكيف يكون البقاء في أحد آخرَ ، او في كائنات أخرى هـ هناك عدة طرق
 يريد الانسان أولاً ان يبقى في اولاده ، ان يكتدّ، كما يقولون ، في اولاده الاده واحفاده. وهذا ما حمل الشعوب القديمة على عدّ العزوبة والعقم لعنةً : فالحرمان من الولد هو استحالة البقاء، في حين ان كثرة الاولاد هي فرصة

للبقاء، هي بركة ونة
وهناك أيضًا الماولة للبقاء في ذاكرة الناس والطموح الى المدل ـ وقد اعتدنا ان نقول، اذا سمعنا موزارْت او شاهدنا رانْبرانت، انَّها لا يزا يالان حانِّيَّن بينا .
 في الحقيقة، لا استطعع ان أبقى في أحد آخرَ ، إلاًّ ان كان هناك آنخر 9 V

وكان سرمديًا وكان له من الـبَ لي ما يكمله على قبولي في نفسه . لا يستطيع
 يقدر وحده ، لا على الحيلولة دون موني ، بل على اقلى اقمتي من الموت , المبة

وحدها هي اقوى من الموت.
لكن ذلك يقتضي ان تكون المبة فيَّ قل كانت اقوى من الحياة . وردت




 الظروف، ان يصون راحته وثروته وامتيازاته وصحته وكرامته في هنا هنا العالم ،


في يسوع وحده ، تكون الحبة اقوى من الحياة


 يستحق وحده ان يكون موجودًا، لأنه وحده حرّ ، لأنه وحده انسان انسان.

 ونبي بششقة ، طوالَ الأيام والسنين، حريتّا، ولا نا نزال مستعبَدين لأشياء كثيرة
 مهًّا نحن متجرّدون. فالمياة فينا ، الحياة الحاضرة، الحياة البيولوجية، الحياة الزائلة ، أقوى من المحبة . في يسوع المسيح وحله (بصرف النظر عن أمر امّه مريم) ، كانت المبة

اقوى من المياة. وكان موته موت انسان حرّ على الاطاقق، ومتجرّد على الاطلاق عن نفسه وعن كل شيء، ومُحبّ على وجه تام . فكيف لا يقبله الله

 أحد آخَر هي الموت عن النفس . فحين نقول إن يسوع قام من الموت ألما او إن إن
 انسانًا على وجه تام والذي كانت المهبة فيه اقوى من الحياة، إن المبة تبقى للأند

اقوى من الموت . لقد قام من الموت، وهو حي".
 قبل دقائق : المبة هي أقوى من الموت، شرطَ ان تكون أوَّلاً أقوى من المياة .

القائم من الموت أساس خلودنا


 الموت، ولكان الوجود البشري غير معقول في آخِر الأمر ، لأن عبارة اللن

 إنه يقول لنا : أحُبُك") . شرطَ ألاًّ كتتس في انانيتنا - وقد يكون هذا شأن المالكين - ففينا شيء قد يكون ملفونًا في صميم كياننا وعحجوبًا عن جميع العيون إلآلًا عن عَيني المسيِ
 للأبد . هو تلك الناحية الغامضة فينا ، التي نستطيع ان نرجو أنها كانت موجود في يهوذا وفي هِتلر وني ستالين، والتي يلقاها المسيح في قدرته اللامتناهية على


وإقامة من الموت . وحين يغفر لنا المسيح، فإنه يُقيمنا من الموت ويجعلنا ، بالرغم من حقارتنا الهائلة ، قادرين على استيعاب الحياة الالهية الابدية . علينا ان نبذل جهدنا لنستمع الى المسيح يقول لنا ، في الخلوة مع النفس والصالاة، ، وفي صمت
 ان الحياة النابعة من القيامة هي حياة معوَّة . قال القديس بولس بالس :


 وتارة ما لا يرون فيه سوى المديد تمامًا |. .


 آخَر ، بل سأكون أَنا، لكني سأصبح مختلفًا كل الاختلافن



 الفردية ينطبق أيضًا على ذلك البسم الواسع الذي تبنيه البشرية لنفسها عَبرَ
 أيضًا هو التحوُّل الكبير في الروح القدس" .

ورد في قانون الايمان بعد ذلك : ( وصعد الى السطاء وجلس عن يكين


 اله الآب)

الصور والحقائق
يريد الل(هوتيون ان يساعدوا المربّين، ولذلك أخنذوا يشدّدون ، في

 "(مشهد رواه لوقا وأشير اليه في خاتمة الانجيل كما رواه مرقس . يمتاز هذا المشا
 وتلاميذه ، حتى بميء المسيح الأخير . ويرمز ، بصفته ارتفاءًا الى فوق او او صعودًا
 الرَّفْغ : نبحث ، في المعجم نفسه، عن شرح كلمة (رَفْع ") . فإليكم ما



 كسمولوجية ذات ثلاث طبقات : الساء فوقُ حيث بِلس العلّي ، والارض تحتُ حيث يعيش الناس، ومثوى الاموات تحت الارض حيث يقيم 1.1

الاموات ... وهناك نصوص أخرى لا تحتظظ بصورة الصعود : ادخل الا يسوع

 عن يمين الله) : الصفة تدل على الحانب الأشرف عند الانسان (اليد او الخدّ) .
 قدرة اله، ،نعني أنه يشارك في هذه القدرة، وأنه يساوي الله في القدرة، وأنه قدير كاله، وني آخر الأمر أنه الهُ.
وهناك كلمة يبب تفسيرها ، لم ترد في قانون الايمان، بل بل في اعالِ الرسل، وهي كلمة (اغَامه). (اليس الغام ذلك الغيم الذي يُنذر بالمُر او او يأتي


 العبرانين في البرية ويللِ على تابوت العهد، وهو الغام الذا الذي ارتفع منه صوت
 عليه المسِح في ناية التاريخ ليدين الأحياء والاموات . ان الغام الكتا وابي أَغبش ونيرٍ في آن واحد : وهو عنصر اساسي في لغة التجلّيات الالهية.

## اللماء : لقاء حميم بين الهة والانسان


 الارض ولا بحالاً ميتافيزيقيًا. ليس هو الله وحده . فالسطء هي صلة كيان الانسان بكيان الهّ، واللقاء الحميم بين الهِ والانسان .
 جسد انسان في عُمق اللهّل. من الواضح أن الانسان لا يستطيع انيتصورّر ذلك.

فلا بدّ هنا من إماتة المخِّلة بِقسوة . هناك انسان في قلب الثالوث لاقدس .
هناك انسان مساو للآب والروح.

 ( $/$ \& \&
 للأبد في ذلك الانسان، في يسوع المسح، في قلب الثالوث الاقدس . الصعود هو العلامة التي تفتتح السماء، او بالأحرى توجِدها .


 فلو لم (يصعد يسوع الى الس|ء") ، للا زال بيننا ، في وسطنا ، ولكن الى الى جانبنا ،
 بولس : صعد الى السطء "يملأ كل شيء" (اف عار عا 1 ).

صعود المسيح احترام لحريتنا
ومع ذلك فإن الصعود هو ذهاب المسيح، بمعنى أنه لم يعد في امكانانـا ،



 ان امضي، فإن لم أمضِ، لا يأتكم الروح القدس" (يو V/IT).
 ان الله يرفض دائمًا ان يكون هو كاتب تاريخنا . ولو فعل ذلك ، لكا استطعنا ان ان $1 \cdot \mu$

نقول إنه يُبّنا ، لأنه يرضى في هذه الحال بأن نبقى أولادًا قاصرين . نُخطىئ في



 يريدنا الهُ أناسًا ، اي بالغين مسؤولين، نبني نـن انفُّسنا حريتنا ، ونكتب








 بهذا العمل يقتضي منكم كثيرًا من العقل والشجاعة. انتم أناس ؛ وعندكم

 يرسلكم كالخراف بين الذئاب. ولقد استعمل يسوع صورة أخرى فقال : الما
 يكننكم ان تستغنوا عن تحليل المواقف - الاخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية - على احسن وجهه ، فانطالقًا منها ستقرّرون ما يجب عمله . أنتم اناس بالغون. اعتمدوا على الروح القدس الذي فيكم لِيبقى فيكم روح الخران
 في غنى ان يكونوا أناسًا . ولن يكونوا أناسًا إن اقتصر عمالهم على تنفيذ الاوامر .

ان الش، الذي يمب الششر ، لا يفرض علهم الاوامر . فقد قال يسوع : (اخير



 بأنه يتزل الى المنبح ليكون حاضرًا في القربان المقدّس سبق لنا ان قلنا إن السماء هي الصلة بين كيان كيان الانسان ونان وكيان الهّ ، واللقاء






 كوَّن (اشخصيته ) البشرية ، ما بدونه لا يعود إنسانًا ... فالربّ القائم من الموت
 الدنيا، كان جان جسده وسيطًا لكل لقاء، ولاد ولكنه كان المان في الوقت نفسه عقبة
 اخوته في البشرية ، قريبًا في الوقت نفسه من جميعهم ومن كلٍ منهم كأنه , 110 (
اكرِّر : إلينا ، وبكامل المسؤولية ، يعود اتّخاذ القرارات المناسبة لإحالال
 بُعدًا الميًا . المسيح حاضر ويعمل على تأليه ما نؤنّسه ، ليعبر بنا ، اليومَ لا غدًا ، الا يومًا بعد يوم وقرارًا بعد قرار ، من الارض الى الما الساء . هذا هو جوهر الايمان .

# - 

## 6"el





القسم الثاني
تقبُّل عطية الله

مويم العذراء

نقول ، في قانون الايمان، إن يسوع، المولود من مريم العذراء، حُبل به من الروح القدس . لا شك ان هنا ها القول حجر عثرة للعقل . فكيف لا لا يستاء
 امرأة عذراء وأمًا في آن واحد؟ ومع ذلك فهذا ما يكرؤ المسيحيون على الاعتراف به كبندٍ جوهري من بنود ايانهمهر

المبل البتولي بالمسيح هو حدَث
لا عجب ان يكون الناس قد حاولوا دائمًا ، في هنا الأمر المر ، ان ان يقلّلوا من


 رائع ، شرط عدم التسلم بأنه حدث انـ تاريني . الـا



 وكتب الآخر : (| ما يعني بالضبط (|الحدث التاريخي )؟ 1.9

من خلال شهادات يكننا ان نُثبت قيمتها اثباتًا نقلديًا . فوجود نابوليون ومعركة

 تاريخخي ' يشهد عليه مؤمنون وغير مؤمنين والرسل والتقليد اليهودي والمؤرّخ

تاقيطس في كتابه |॥ الحوليَّات"|.



 الحقائق التي تتجاوز النظام التاريخي الحض . | وهذا شأن سر بشارة العذراء، وهو يظهر مكظهر اختبار باطني وفائق
 ظاهرة روحية باطنية. وهذا لا يعني انَّها غير حقيقية . لكنيا أمام المام نظام حقائق يعود الى نوع آخر من المعرفة ، وبالتالي الى صيغة أخرى من الشا لألهادهادة.




 كانت حاضرة للكنيسة الناشئة بعد الصعود، وانها كانت تصلّي مع المؤمنين الأؤَّلن . فن المتمل ، بعد قيامة يسوع والاعتراف به إلهًا ، أن يكونوا قلد سألوا


الذي كان الروح القدس يوهب للكنيسة .
 ولكن هناك بعض الدلائل، هذا مثلاً : كتب القديس لوقا هرّتين : (اوكانت
 هذه العبارة وردت عدّة مرات في سفر دانيال ، للدلالة على وحي يجب حفظه



 ولكن، بعد ان قام يسوع من الموت وأخذت الكنيسة تحيا بالروح القدس الـا لا لا


حفظها لهذا الوقت أفضت بها بها الى لوقا . وحاول أيضًا بعض المفسّرين ان يُدرجوا شهادة الانيلا لانيل في إطار تاريخ
 الواقع ، كانت اسطورة ولادة الولد المخلّص العجائبية واسعة الانتشار . وفي ايامنا، جُلِّدت تلك المحاولة عن يد فرُوْيْ والتحليل النفساني . تعبّر تلك الاسطورة عن حنين نجده في البشرية. فالعذراء تجسِّ النضارة والطهارة،
 الغامض الى (البتول الأم)؟؟ يلّ الاستقصاء في البحث على ان روايات الطفولة ، التي وردت في

 والروايات الوثنية الخاصة بأسطورة الولادة العجائبية . فني الروايات الوثنية ، نرى الوى الوا
 جنسي اذا صحّ القول، فهو يُنجب ويُخصب، حتى إن المُ الكائن المولود هو نصف إله ونصف انسان. أمَّا في سر التجسّد فالأمر يختلف كل الاختانلان . فليس الله ابا يسوع بالمعنى البيولوجي، كما لو قام الروح القدس بوضع زرع في أحشاء مريم. 111

وليست بتولة مريم أساس بنوّة يسوع الالهية . وليس يسوع نصف إله ونصف انسان، بل هو إله حق وانسان حق ، اي كلّ إله إله وكلّه انسان. ويرى الكردينال رَتْنْغِرِ (لكن الل(هوتين لا يشاركونه جميعًا في ها ها



 الكنيسة ، حين يناقشون الهراطقة للدلالة على الوهية المسيح ، أنهم يولون الـبلـ المل البتولي أهية كبرى. مها يكن من أمر ، لا يعني المبل البتولي ، في نظر الايمان المسيتي ، أن
 الله نفسه . وبناء على ذلك، ليس تاريخ الديانات ذلك الاطار الذي يُملنا على القول بأن الانجيل هو معرد صورة يُتلفة لأسطورة شائعة. الحقيقة ان الهُ هو أبو يسوع، اللهُ وحده . وليس المسيح ثركرًا من ثار تاريخ البشرية، ولم يولَد منها ، بل هو عطية من العُلى . لا ينبّق من ملك الك الك
 المديد) (1 قور (£V/l0) . وآدم هو البشرية. فبالمسيح تبتدئ بشريـة جلديدة.

 فارغ، ، وندل على قلّة نزاهة .

الحرارة والاعتدال في ايمان الكنيسة
ان قانون الايمان رائع في الاعتدال . فعلينا كخن أيضًا ان نكون شديدي الاعتدال، لا سيّما في كلامنا على مريم. فإن التان التطرّن والافراط في الكان انام

يؤديّان دائمًا الى الحطّ من شأن ما نريد اعلاء شأنه . بكا أن نيتنا حسنة ، فإنا النا


 ان الاعتدال لا ينّي الحرارة، فإن الألفة الصحيحة تخّلو من الحفاف

 التعبير عنه بكام كثير .
 دون الآخر . يعبَّر عن الحرارة بارتفاع الصلاة العفوي المتواصل في شعب الهُ الها
 تعبِّ الكنيسة بإيباز ووضوح عمَّا يبَ اثباته ، لكي يُقبلِ النور الآتي من المسيح


 آخر الامر عقيمة، فكانت تشبه الحجارة أمام ابلِياع، بدل ان تكون خبزاًا.



لا سرّ بين سائر الاسرار ؛ بل السرّ . لكن التفكير في مريم لا يسعه إلأًا ان يساير التفكير في المسيح. المسايرة :

 المهمّ هو اللحن، وان كان للمسايرة ايضًا بعض الأهمية ، فبالدرجة الثانية وبالنسبة الى اللحن . لا يُستمَع الى المسايرة الموسيقية في حدّ ذاتها وبمعزل عن اللحن ، بل في صلته فتط باللحن

هكذا نظرت الكنيسة دائمًا الى الامور . لقد صلَّت الى مريم، وعبَّرت



 صورة الانسان المؤمن الذي لا يستطيع ان يحقّق نفسه تحقيقًا تامًا إلاًّ بعطية المبة ، وهي ما يسمّيها علم الل(هوت النعمة . المسيح هو العطية الموهوبة ، ومريم هي العطية المقبولة.

الكنيسة تجسِّد عطية الله
 انفسهم هذا السؤال : (أألا يككن الانضام الى المسيح بدون المرور بالكنيسة؟؟")،
 المسيح وانيله ، ولكن بمعزل عمَّا يسمّونه (النظامه" ، اي المؤسسات البات البابوية
 الئمنين كالغُلّ او كنفًّارة الرصاص.

تجسيد عطية الاّل

لا نذهب نخن الى الهة ، بل الله يأتي الينا
 فني الديانات غير الديانة المسيحية ، يدور الكالام على الذهاب الماب الى الهُ : فقد

 نحاول الارتفاع الى الله، كما نرتغع الى مثال أعلى. للفنّان مثل أعلى جاليّ، 110

وللعالِم مثل اعلى علمي ، ولر جل السياسة مشل اعلى سياسي. وكذلك فين الدين مثل اعلى ديني . ولكن ، ان كان المصصود هو تأليه البشرية ، وإن كان ذلك موضوع ايمانيا




 يستخدمه الله ليلحق بنا . وهو لا يريد ان يؤلّة الأفراد، كا كل وأحد بكفرده ، بل بل






 هو حبَ استعجال الرب الينا (راجع مثل الابن الضال) ليذهب بنا بنا ويكينا


 ليلحق بنا .

## الانتقاء غير المنظور الى الكنيسة

فا شأن الذين لا يعرفون الكنيسة؟ هل هم لـم ينالون الخلاص نعرف لأي سبب يرفضون الكنيسة. من الأرجح أن معظمهم يرفض الكنيسة

لأسباب وجيهة ، اذ انهم لا يرون فيها تبلّي يسوع المسيح، بل منظُّمة تبدو فم في انخطاط. يشعرون بأن الكنيسة هي مكان جمان جمع الخرافات، ويعتقدون (وليسوا دائمًا على خطأ في ذلك) بأنها حليفة قوى هذا العالم الخ الْ و وبكلمة واحدة لا يرون في الكنيسة إلاًّ صورة ساخرة . لا يخفى عليَّ أننا كثيرًا ما نعرّض

انفسنا للصورة الساخرة ، فعلينا ان نعترف بذنبنا لا لا لان لا شك ان الماليين من الناس، ممَّن لا يعرفون الكنيسة او مِمَّن يعرفونها ولكنهم لا يريدون ان يسمعوا ذكرها للأسباب التي ذكرتها ، التا ، ينتمون الى الى الكنيسة


 الاطلاق كلمة الفصل . قال القديس اوغسطينس : "هاناك من يعتقدون بأنهم في الداخل وهم في الخارج، وهناك من يعتقدون بأنهم في الخارج وهم في
 مؤمنين، إن عُرضت هم الكنيسة في صورتها الحقيقية ، اي بصفتها علامة تأليهنا

التاريخية، ينضمون اليها ام لا الا فالافضل ألاًّ نقول إن هناك كنيسة منظورة وكنيسة غير منظورة . ليس هناك إِلاَّ كنيسة واحدة وهي منظورة. وكيف لا تكون منظورة ، وهي علامة الامة تأليهنا؟ فالعلامة منظورة طبعًا . يمكن القول بأن هناكُ انـانسًا يتّمون الى الى الكنيسة
 صيني ينالون الخالاص، اي أنهم يؤلَّهون ، بواسطة الكنيسة التي لا يعرفونها ،
 الكنيسة، لَا كان هناك الك خلاص . ليست الكنيسة مؤسسة تتحكّم من الخارج في حياة المسيحيين، كمنظّمة ذات قوانين وقواعد وبرنامج بيب الموافقة عليها قبل الانضام اليها ، بل الكنيسة هي ما ينقل إلينا الحياة الالمية، ما ينقلها الينا وما ينظّمها على السواء. تَتانجا 11 V

حياتنا في آن واحد الى الإنعاش والتقوية والتنظم . فإن غابت القواعد، يُخشى .
 والقوانين والانظمة وغابت الحياة وغاب الاندفاع، وقعنا في النزعة الشرعوية ، لا لا وهي لا تلبّي أية حاجة من حاجاتنا العميقة . الجوهر هو الحياة، هو الما الينبوع.

 الكنيسة ، ان يرغب في الذهاب الى يسوع المسيح بدون المرور بالكنيسة ، ولكنتا

 من دون الكنيسة ، ان النه حبة وأنه تُسَّد بعد عشرين سنة ، ان الله بهب نفسه، لن الن يعرف احلد ان ان معنى الحياة هو الحو




 الاسرار. فليست الكنيسة، كما يظنّ بعض الناس، ضرورة تربوية انتقالية، تشبه سالطة الوالدَين التي ينفصل عنها الانسان كلًّا تقدّم في الحياة ، بل العكس ؛ فكلًّا تقلّم الانسان في الحياة، اقتربت منه الكنيسة ، لأنه بها يتقلّم وهي التي الـي

 وبناءً على ذلك، 6 لِيت الكنيسة ، كما يظنّ بعضهم ، نوعًا من الوسيط
 التي تتوسًّط بين دولتين تتعارض وجهتا نظرهما ، للتقريب بينها والتوصل الى

التوفيق بينها . لا تقف الكنيسة في مكان وسط بين الانسان والهُ، فهي مفتاح

 نعرف ما هو أصلها الثلالثي.

## أصل الكنيسة الثلالثي

## الأصل التاريخخي

نشأت الكنيسة من الايمان بقيامة يسوع ومن اخلاص المؤمنين للدينامية التي احلثتها هذه القيامة . القناعة الأولى التي عاشت بها الكنيسة القديمة هي ما يلي : المسيح قام من الموت وهو حيّ أبدًا . وجميع الذين شاركوا فيا في هنا ها القناعة


 الذي لا يمكن التهرّب منه هو شهادة الرسل المرتبطة بنشأة الكنيسة. والكنيسة هي الرغبة في المافظة على تلك الشهادة المادة في جاعة تنظّم امورها الما . في وسط الميط اليودي، يبدو الواقع المسيحي نشوء شيء جليديد على الاطلاق . كانت المسافة بين الله والانسان لا تُعبرَ ، في نظر العقلية اليهودية ، وكان اليهو اليودي

 ( ( (رسل • •

لقد وُجد أُناس كانوا بالامس قليلي الايمان وحائرين ، فأخذنوا يشهدون في المكان نفسه، في اليوم التالي من الحدث او تقريبًا ، لرجل يسمّى يسوع رآلا ونا
 خائفين من انفجار غضبهم ، ويؤكّدون ان ذلك الميت لا يزال حيًّا وأنه ربّ بِد

 تعالي الهُ الذي تجلّى في يسوع ينترض ان تكون رسالته شاملة على الاطالاق . فالناس جميعًا ملعوّون الى تكوين شعب اللهُ

اصل الكنيسة في الهة
لكلمة بدء معنيان : الاصل والنشأة . ولا بدّ من المّييز بينها . فأصل الولد
 الاصلي، الذي لا يُرى، في حين ان النشأة هي البدء الذي الني يُرى والصريح
 منَّا يقول : انا وُلدت في المدينة الفلانية وفي اليوم الفالاني وفي الساعة الفلانية ، تقول لنا الكنيسة : انا وُلدت في الفصح وفي العنصرة ، لكن اصلي (الحَّل المّل بي)
 صار الله مسيحًا لكي يصير المسيح كنيسة . وبعبارة أخرى، لا لا ينتهي
 مسيحًا . وما يهدف الله إليه في ازليته هو الاتحاد بالششرية كلها ، الما هو ذلك الاتّحاد الذي نسميه الكنيسة. لاحظوا أن ترتيب التنفيذ هو عكس ترتيب القصد . القصد الالمي الازلي
 اوميخا). ومن هنا نشأة تنفيذ تدريجي : خَلْق المادة ثم الحياة (النباتية ثم الحيوانية)

ثم الانسان ثَ مُيء المسيح ثم ثموّ الكنيسة التي هي تَسسيد عطية الها او دعوة الانسان الى تقبُل عطية الله. إِيَّانا ان نقول للناس المستقيمين الذين ليسوا مسيحيين : اء انتم مسيحيون ولا تشعرون") . هذا كلام ولا أزعج همم، وهو تلاعب على الالفاظ . لكلمة ( كنيسة " ثالاثة معانٍ : - ما هو أوَّلي في التدبير الالهي : تُمهُع الحماعة الأخير (الأبدي) في المسيح - الانتاء غير المنظور الى الكنيسة المنظورة

- الكنيسة المنظورة نفسها
 نستعمل، في كلامنا على هذين المعنيين الاوَّلين، كلمة ملكوت الما مأَّمًا المعنى الثالث، فهو الذي يشير الشكاوى وانواع عدم التفهّم، بقّلر ما تبدو الكنيسة حجابًا لا علامة.

اصل الكنيسة في الانسان
هناك توافق عميق بين ما تريد الكنيسة ان تعنيه وما هو الانسان في صميم كيانه . فا تقترحه الكنيسة هو في قلب الانسان كأمنية اساسية . ولو كانت
 فائدة فيها . فالانسان كائن علائي ذو بُعدَينن ، الواحد افقي والآنخر عمودي.
 ولد بدون والدَيه؟ ان الانسان يبحث بوَّكَ عن الاتصال بالآخرين (في الرفقة

والصداقة والأخوّة والحب الخ الان .


 الناس، على عِلم تنهم او على غير علم .لا بدّ لاتحاد البشر الأخوي ان ان يقوم على $|r|$
 كل (| دليل") عقلي على وجود الله، بأن معنى حياته ، وإن كان عائدًا إليه (إنه المّ
 تظهر الكنيسة (لا صورتها الساخرة ، بل كا يريدها الما المسيح) بمظهر تحتيق

 الشخصي الى الله يسير موازيًا لاتّحادك بالبشر . لا ينفصل (ا العمودي "ا عن (الافي") . فهذا يتأصل في ذالك. والكنيسة هي الصورة التاريخية التي تظهر فيها

طبيعة الانسان نفسها .
تشوّهها جميع خيانات المسيحيين، فتُثير خيبة الامل بقدر ما هي ليمت علامة المسيح . وهذا ما يفسّر انواع الشرود التي يبحث بالما با كا كثير من الناس عن المسيح خارج الكنيسة كا يرونها . فإن الانسان ، وهو لا يستطيع ان يستغني عن انـي
 فيجعل من ابلنس أو المال او المخدّرات او (االجنّات الاصنها
 بجدّّة"، وعارضةً للعالم، على وجه اكثر اصالة الة ، وجه المسيح.

سرّ المبة

ان اردنا ان ننفذ الى سرّ الكنيسة في حقيقته العميقة ، وهي المسيح القائم
 الاساسية التي قالما يسوع (| اذا أحب بعضكم بعضًا ، عرف الناس الم الم جميعا انكم تلاميذي" وما نقوله في قانون الايكان (انؤمن بكنيسة واحدة الاميا جامعة مقدّسة


ينخدع الانسان في ماهية الحب المقيتي . نستخلص من علامات الكنيسة او ميزاتها الاربع أن عليها ان تحيا بالمحبة وان تعمل على تُميع البشر في العبة ، لأن من قال ان الكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية قال إنها سر محبة.

واحلدة
المحبة وحدها توحِّا . يجب البدء دائمًا بالعدل، فإن إلما المبة تكون وهمية ، ان لم تزدهر على أساس العدل . لكن العدل قد لا يزيل الانفصال ، فيكون هناك احترام متبادل، من دون دون ان يتوفَّر الاتصال المتبادل . لا وجود لحالحاعة أصيلة، ما لم تاتحم بالمحبة. حين يقول لنا المسيح : "اليحبً بعضكم بعضًا كما أحبيتكم"، لا لا
 أنا بها والحال ان هذه المحبة ليست بعاطفة ، بل هي شخص حيّ ، الوّ وهو الروح القدس الذي يجسّد ، في الثالوث الاقدس ، الوحدة بين الآبَ والابن ، والنا والني


 غير كاملة الى حد بعيد.
ولكن تلك المحاعة المثالية ، التي قد تكوّنا الكنيسة في عالم لا يعرف الخططيئة ، لا وجود لها ، فهي تسير نوو الوحدة . مشيئة الله ان يكون العاعلم الما كالم كله
 صورة وحلدة الثالوث الاقدس. لما تمّمّ الوحدة ، بل يبب صَنعها .
 والروحانيات الخ ، لأن الوحدة المقيقية لا تقوم على التشابه، وهذا شأنها في الثالوث الاقدس . فالأمانة لوحدة الزيّ لا تعني ان ترتدي جلا جميع النساء لباسًا موحًَّا ! وليس اختالاف الرجل عن المرأة واختلاف المرأة عن الرجل سبنبًا لعدم Irr

وجود الوحدة في العائلة : فالوحدة هي فيها وهي ثمر المبة ! ولذلك يجب المنر من روح التعصَب. ولا تُفسخ الوحدة إِلاً اذا أُمست الاختلافات عقبات تحول دون الموار .

مقدّسة
لا تعني كلمة (امقدّس ") قداسة الاشخاص البشريين اولاً ، بل قداسة المسيح . فالكنيسة مقدّّسة لأن المسيح قدُوس . والمسيح هو الذي يأتي، الى عالم الم


 (القدّوس"، ولذلك، حين وُصف يسوع بقدّوس ، اصطُدم اليهود ، لانه للمرة
 وقت لاحق ، سُمي المسيحيون أُيضًا (اقدّسِينٍ") .

 الذين يكيون بياة إلهية ، لأن جوهر ايماننا هو ان جميع المشا

 وبأي قدر.
ان قداسة الكنيسة هي القدرة على التقديس او التأليه، التي يمارسها اللّ
 المقدسة ه. فن قال إن الكنيسة مقدسة ، قال إن فيها ، في آنٍ واحد ، اما امانة الله

 تثشيلات بولس سارتر) وعاءً لـضوره وعمله.

لا تناقض بين قداسة الكنيسة وحقارتنا، بل العكس ، فإن إلان قداسة




 والخاطئين، مقتصرةً على الاطهار ، لا كا كانت مقدّسة . تصوَّروا كنيسة تكون
 كانت علامة الهٍ لامتناهٍ في التواضع . فا مِن نقصر شرّ من الاعتقاد بالوصول الى الكال. علينا نكن ان نوفِّر القداسة للكنيسة . فا هي الكنيسة إلأَّ نكن جميعًا ان ان قلنا إن الكنيسة هي غير مقدسة، عنينا أننا نحن غير قدّيسين، ما لم الم تزالوا تخلطون، على مثال بعض الناس، بين الكنيسة وساطتها الكنسية. السلطة الكنسية وظيفة في الكنيسة ، والعللينون هم وظيفة أخرى : والقداسة مطلوبة منها -ومنهم جامعة
معنى هذه الكلمة شاملة . وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك، علمًا بأن الكنيسة هي المكلَّفة بتجسيد حبة الله؟ لا يمكن ان تكون عطية الهُ خاصّة ، فهي .لحميع البشر في جميع الازمنة وجمعع البلدان. وكا ألما أن المسيح هو سرّ
 لا نعتقدْ بأن شمولية الكنيسة شمولية جغرافية . فالكنيسة هي جامعة بمعنى انها قادرة على الربط، في يسوع المسيح، بين جميع الأم والعروق والثقافات
 العنصرة ، لمَّا كان جميع اعضائها بكتمعين في قاعة صغيرة ، وكانت جامعة يوم $1 Y 0$

كانت الأمواج الأريوسية تبدو أنها ستغمرها، وستكون جامعة غدًا أيضضا ان


والكنيسة جامعة لأنها تستطعع وحدها ان تكثف اللششر عن معنى حياتهم . انها قدرة تأتي من الروِح القدس ، وهي تلبّي حاجات جميع البشر





تعرفون ما جرى للآباء اليسوعيين في الصين في القرن السابع عشر 6 كان من امر الأب ريششي. كانوا عللاء فلكيين، ففهموا من ساعتهم عن الأدباء
 وثُنَّبوا فرض الطقوس الغربية على الصينيّن. لكن رومة، لأسباب شَّى، شجبت هذه الطريقة، مع الأسف. اذا صح " أن في نفوس الصينيين، كا فا في تفوس جميع البشر ، استعلدادًا اتقبّل المسيح، فليس فيها ايتّ استعداد لتقّلّل الثقافة الغربية. لماذا تريدون ان يتخلّى الصينيون عن تهنايبهم الرفيع وفنّهم

 قادرة ، بالرغم من اخطائها، على الترحيب بكميع الثروات الانسانية، لكي

- يؤلِّهاها المسيح

رسولية
حين نقول إن الكنيسة رسولية، نعني أن كنيستنا اليوم وكنيسة الرسل كنيسة واحدة ، بالرغم من الفوارق التي قد تكون كثيرة على مستوى الصيغ

والأشكال الخارجية. إنها امينة للمسيح الني أسَّسها، عَبرَ جميعِ تقلّبات
 اصول المبة . كانت الكنيسة مؤلّفة في البدء من الرسل الاثيني عشر (وهذا رقم يطابق اسباط اسرائيل الاثني عشر ، اي شعب الله كله) . وبعد الصعود ، لم يعد


منظور بروحه وعلى وجه منظور بـخلفاء الرسل والاسرار . بجب ان تكون الكنيسة جاعة تسود فيها المبة ولا تكون فيان الانيا أية وظيفة
 تكون أية ساطة كنسية ولا بابا ولا اساقفة . لكننا اليوم في عالم خاطئ، فالما فالكنيسة
 التجمّعات الششرية :
 - واذا نُظِّم الحمع، أصِح بحتمعًا . فيحلّ الحق عحلّ القوة ، ولا بد من قوّة
 - المحاعة أخحرًا ال حيث تسود الحمبة التي يقوم عليها الاتحاد الاخوي.

 ان تكون هناك أية حياة، ان لم تؤخذ بعين الاعتبار تلك الصالات بين القوى الباقية,
وفي الكنيسة كا هي ، لا بدّ ان يكون هناك حق وسلطة وادارة الخ ، وإلاّ الْا


 علمًا بأن الكنيسة هي تجسيد لهذه المبة في التاريخ.

# －r 

## 6 （此2；





القسم الثالث : المسيح الاله المق والانسان المق يكشف من هو الله ومن هو الانسان

Ir|
iro
1\&v
1\&へ
low
107
109
178
179
ivo
IV9
11.
lar
lav
19\%
r. 1
rir

المدخل
الهُ الثالوث : اعاق إله ما هو إلاًّ حبة
الهُ يخلق الانسان خالقًا

- اختبار حب حررً ودينامية تحرير
- شطب ثلاث كلات خطرة
- بعض الطرق للبحث في سرَ الخَلْق
- سر" الفعل الخالق

الخطيئة الاصلية : جميع الناس خاطئون في اصل كيانهم

- اقتراح خواطر لاهوتية
- عقيدة الخطيئة الاصلية عقيدة لابدّ منها لصدق صلتنا باله

قيامة ابلسد او تأليه الانسان والكون

- عدم خلود النفس ، بل قيامة الانسان كله
- قيمة الحسد. لا نفس بدون جسد ولا جلا جسل بدون نفس
- في عزلة الموت، لقاء المسيح القائم من الموت
- ليس جسدنا الحالي جسلًا على وجه تام

حاشة رقم 1 : عككس التأليه : جهغ
حاشة رقم r : المطهر

## القسم الثالث

> يكشف من هو اللة ومن هو الالالنسان الانق

المدخل

يخاطر المسيحيون بالقول إن يسوع المسيح هو إله حق وانسان حق ، وهذا

 هذا الإغراء، فا هو الانسان ومن هو الله؟ لا نعرف الجواب إلأَّ بالانسان الاله : فهو الذي يكشفه لنا . فلا بذّ من التخلّي عن التفكير في ماهية الانساني والإلمي في مرحلة أولى، لمحاولة التوفيق بينها في مرحلة ثانية ، والون الوصول الى الى تحليل امكانية الانسان الإله . ومع ذلك، فإن الكثير من الناس ألفِوا هذا الاسلوب في في التفكير . ولا عجب ان يؤدّي الى طرق مسلودة . لا شك ان ان العلوم الانسانية تفيدنا بغ الشيء عن الانسان، وان البحث الفلسفي يفيدنا بعض الشيء عن الهُ . لكن وجود الانسان الاله هو الذي يحملنا على الاعتراف بعدم تنا

 ستطيع ان نبني علمًا في المسيح انطالاقًا من علم في الله وعلم في الانسان يكونان ان انِ سابقَين له ، بل يبب أن يكد اللاهوت (العلم في الله) والانتروبولوجية (العلم في

الانسان) أصلهما في المسيحانية (العلم في المسيح) . كيان يسوع المسيح انفتاح تام . نقول على السواء إنه ابن وكلمة : فهو كلّه ابن وكلّه كلمة . والكلمة لا بقاء لما أبدًا في حد ذاتها، فهي تأتي من احد وهي $|r|$




 بالآخرَ)، والعطاء هو ان (يكون أحد لاجل) الآخَ او الآخرين. فيجب ألاًّ
 يسوع عبَّة ، وجب الاعتراف بأنه إله ، إله كابنٍ كامل البنوّة ، كابنٍ وحيدٍ لله ، كإله حق .
 ما يقوله واذا كان ما يقوله ، واذا كان كله لاجل الان الآخرين ، كان أشدّ البشر
 ومطلق ، ذاك الذي نبدو بالقرب منه بِدايات انسان، وأُناسًا في الطريق الى
 في نظرنا ، (ا العُقاب هو في المستقبل هِ ، كا كا كتب الشاعر رنيه شار بابِياز






 يتّصل باللأَناني فقط ، بل حين يكون واحدًا معه . ويسوع المسيح هو الانسان الذي هو واحد مع الهُ. أضضيف هذا : اذا كان انسان واحدًا مع الله، فذلك ان جميع البشّر

يستطيعون ان يصبحوا واحدًا مع الله. دعوة كل انسان هي ان يصبح ما هو يسوع المسيح. ليس يسوع المسيح شذوذًا في الششرية ، بمعنى أنه أمر في منتهى الما الغرابة يدلّنا الله فيه على سعة قدرته . فوجود الانسان الاله يعني البشرية كلها . في الكتاب المقدس ، تعبٍِ كلمة (آدم ") عن وحدة الحقيقة البشرية كلها . واذا سمَّى بولس المسيح (آدم الـلديد )" ، فلكي يعني ان البشرية كلها بحتمعة فيه . إنه رأس جسل نحن اعضاؤه .

الهة الثالوث : أعاق إله ما هو إلاَّ حكَّة

كتب الأب بوكِل، خوري كاتدرائية ستراسبورغ، ، أنه اصطُدم في اثناء
 قالت لكم الكنيسة، بفرض المستحيل، إن الهة اقنوم واحد، لا ثالوث، ، أيلّا
 ذلك اللين، أن الدين المسيحي ليس بفلسفة، او بمجموعة الوا حقائق ايمانية تشكّل فِا بينها نظامًا يشه نظام كانْت او او برغسون ، بل أن جميع العقائد لها تأثير عملي .
لو لم لم يكن الله ثالوثًا ، ارجِّح اني لكنت مُ ملحدًا . لست متأكِّدًا على الاطلاق من الأمر، لأنه يصعب عليً وضع نفسي في هذا الافتراض . على كـلى كل حال ، ان لم يكن الهُ ثالوثًا، عُدتُ لا افهم شيئًا .

قدرة الله قدرة الخبة
 نشعر ، على العكس ، بشيء من الانزعاج ، حين نافظ هذه ها العبارة؟ أظن أن أن الكثيرين لا يستصعبون هذا القول : إذا كان الله إلهًا ، فكيف لا لا يكون قلايرًا
 يعتقدون بأن القول بقدرة الله أوجه أسباب عدم الايمان.
iro

إيَّانا ان نستخف" بوقف اولئك الناس ، فإنّهم يرون من الأكرم للإنسان ،

 مُجمًِّا او متخطِّا تلك الحريات المُفترض فيه ان يخلقها . لا يخخى عليّ عليّ أن هناك ملحدين ، لأن مفهوم المطلق او المتعالي يبدو لهم غير معقول . لكني أُظن
 جميع السهام التي تسهندف الايمان المسيحي او التأليه نفسه، يمكن القول بأن م الذي يذّي النيل من الله في قدرته هو الذي يصيب المدف على افضل وجه.







مرًّا، يبقى اقلّ مرارة من مرارة العبودية .
 استطيع على الاقل ان أنزلق على المنحدر المؤدّي الى الانتحار ـ ان ان الانتحار أقلّ




 كنت لا أومن بأن قدرة الله قدرة فائقة طبيعتها التخلّي محبة عن استخلدام وسائل القدرة في معاملة الخالائق ، لَا استغربت أبدًا ان يستسلم الانسان لمنحدر الملم

العَدَمي ولَا اتَّهمت بني جيلي الذنين يستهوهم هذا الحلم لكن كل شيء يتْغيّر ، آذا كانت قدرة اللهُ قدرة المبة . فبين القدرة والمبة القديرة فرق جذري وهوّة بكل معنى الكلمة . لا يقول المسيحي إنه يؤمن بأن الله المّ
 اسم شخصي أهمية حاممة . في قانون الايمان ، ينجرف الاعتراف بالهُ وباله وبقدرته
 بكَ، قال : الني عالم بأن قدرتك لا تشكّل خطرُا على حريتي ، بل بل هي ،





 نفسي عاهلًا اليكُِ بسعادتي . انتِ جديرة بالحُبِ فأحبّكِ ، واريد ان انِّبِ

بكِ. فالحب هو رضا الانسان بأن يكون مرتبطًا بالحب.






 على المبة توهب لنا لم في المقيقة ، ما من شيء أعرق من التقليد وأثبت عند آباء الكنيسة من التشديد على تعلّي فعل "آمن") بكرف (ا الباء، الى اسم شخصي وعلى اهميته Irv

العقائدية . إنه خطأ نوي في اليونانية، لكن الكتّاب المسيحيين، وفي مقدّمتهم القديس يوحنا، ، لم يتراجعوا أمام الوقوع في خطأ نحوي للتعبير عن سر الإيمان

 الايمان به ، ما من شيء يولّد العقلية السحرية . يفيدنا تاريخ الأديان بأن العقلية والملارسات السحرية كثرت في التاريخ ولا تزال كثيرة في ايامنا، حتى في الاوساط المسيحية، بالرغم من اللليقة الكنسية التي ترتدي بها المفردات .لا لا

 هو الذي يقتضي ايباد السبل للاحتراز من الخطر الذي تنطوي عليه . لا علاقة لكل ذلك بالايمان, بل هو سحر , لو أمكن إجراء تحليل نُفساني في عقل بعض







 تشنأ قوى أخرى وتتكاثر ، ولا يتردَّدون في جَعلها مطالقة على جميع صُعُد الحياة

 فيه كل شيء قدرة على السيطرة والظلم والتدمير . فكل تبدّل في في الـضضارة هو في وجه من الوجوه، تبدّل في عبادة الدّ الوة الاوثانه ان لم ندرك أن قدرة الله هي قدرة المبة ، لا نستطع ان نتجنّب كل ذلك

- السحر الخرافي او الالحاد النكَّار (بالاختيار) . ان المسيحي يؤمن بقدرة
 نحو إله عبة لا يعرف إلاًّ المبة . فلا يقول المسيحي إنه يؤمن بالله القدير ، بل بل
 الايمان ثالوثية . لا أومن ولا يؤمن المسيحيون بأن الهُ هو نَرسيس ألزيك يشاهد نفسه وُعچجب بنفسه ويستغرق في نفسه ويغتبط بنفسه . ومن الواضح ان ان الايمان
 الاله النرجسي. وحتى ذلك ! أَمَّا الايمان به، فلا بالتا بالتأكيد .

 اندفاع فكري وحبتي، الابن والروح. القول بأن الله حبة والقول بأنه ثالوث شيء واحل تمامًا .

التقدّم في الاهتداء الى إله واحد وثالوث ان اردنا ان نشاهد سرّ الثالوث الاقدس ، وجب علينا التفكير كما فكَّرت
 حقيقته، اذا صح القول، ويعرضها على أناس آخرين، ،فالمسيحي لا يبّدع الما
 أولاً بالاختبار الذي قامت به الكنيسة على مرّ القرون. والحمال ان الكنيسة فكُّرت انطالاقًا من وحي يسوع المسيح .
 اعقاب تكوين استغرق زمناً طويلاً. سمعوا أولاً يسوع ينادي الله (ابابا)، وهي

 مباشرة بالله وبالانسان . فظهر همم كمن كان في آن واحد إلهًا ينظر الى الانسان 149

وانسانًا ينظر الى الهُ. وشاهدوا تلك الالفة الفريدة التيت تربط انسانًا بالهُ ، والتي


المشاركة فيها : (ا قولوا مثلي : باباب" (متى 9/7) .
حافظ يسوع على تلك الالفة حتى في منتهى الألم، حين صمت الآب وبدا غائبًا وأظهر الناس هنتهى القساوة : ایيا ابت، اُسلم روحي بين يديك ....
 الرجل . لكن السؤال بتي مطروحًا : هل هذا الانسان هو الله؟ هل هل الله ويسوع اثنان ام واحد؟
وني العنصرة، استولى روح يسوع على الرسل . فأصبح فيهم بعد اليوم من
 إلرسل - ، والى مواجهة الاخططار نفسها، والى ابلحرأة نفسها في الموت . انه روح يسوع، ألكنه لا يكن ان يكا يكون غير روح الله ، لأن الله وحلده قادر على هبة
 يكنني ان أهب من علمي ومن ثقافي ، لكنه من غير المعقول على الاطالاق ان ان الان اهب روحي ـ فلم يعترف الرسل بأن يسوع هو إله إلأَ في العنصرة . والحال ان ها ها



وما هو أمر الروح الذي تكلًّم عليه؟ إنه إله هو أيضًا ، فهو الثالث .
رأت الكنيسة نفسها أمام مغارقة إله واحد وثالوث، وما لبثت ان ان ادركت






يكون الانسان على وجه كامل، اذا صحّ ان الانسان لا تحدًّد هويته إلاًّ بصلته

ناضلت الكنيسة نضالاً حاسيًا في القرون الثلاثة الاولى من تاريخها ، لكيلا يُقضى على عمق السر رغبةً في ادراك معناه دون إبطاء . حين تكون المسألة


 الايمان الثلاثي بتأليه البشرية وألوهة يسوع المسيح والثالوث الاقدس ـ فإنا فإن لم يكن
 من تأليه للإنسان. فالأمور مترابطة .

## الثالوث يحقّق أمنية الحب على وجه كامل

المقصود هو الحب . يُخشى ان يضلّ الانسان، اذا بحث عن ادر ادراك معنى
 للحب وانطلاقًا من خيبة الامل التي نتتبرها جميعًا في الحب ، بقدر كثير او

ففي المقيقة ، ما هي الامنية الخفية للحب الني نعيشه في الزواج او








لا نؤلّف إِلأَ كائنًا واحدًا ، أحبينا انفسنا . لكن حب النفس ليس حبًا ، بل هو إعجاب بالنفس، لا عطية ولا تقُّلُ . ان الحب يقتضي التميز والوحدة في آن واحلد . في الوضع البشري، تبقى










 للآب . فال وجود للآب أولاً كأقنوم يقوم على نفسه ولنفسه ، بل ولا ولادته للابن

 الابن وني الروح القدس ، يستحيل على الاطلاق ايّ انطواء على النفس . الا قال الكاتب موريس زَنْدِل : لا (ينتبه الهُ الى نفسه").

ثلاثة اقانمِ في إله واحد
لماذا ثلاثة اقانيم (لا اربعة او عشرة، كما سأل الفيلسوف كانتْ) يككننا ان نتترح طريقتين للبحث في سر الروح القدس . الأولى تنطلق من مطلب التبادل، وهو مطلب جوهري في المبة الكاملة. الثّا في الحب الششري، لا لا نلمح


يكب بعضهم بعضًا . اأحّكّكِ أنتِ امرأتي، وأرى انكِ تحبّيني عن طريق الكللات التي تقولينها لي والحركاتِ التي تقومن بها ، اي عن طريق معاملتكِ لي .

 عفويةً لو كنت "أرى الحب، لغابت تلك التقلّاتات . لكني لا ارى سوى العلامات . ولذلك أشعر في نفسي بتلك الرغبة الحامحة في معرفة حبّك عن عن غير طريق تلك العلامات، فإن وجودها يسحرني وشيكّل سعادتي كلها ، لكن نقصانها يمرحتي وغيابها يُفقد املي" . وقد كتب القديس اوغسطينس في هذا المعنى جملة من تلك الجُمل التي تحفظها الذاكرة والتي برع فيها : (اتراه
ويراها ، ولا احد يرى الـب").
 الروح القدس : عحبة الآب لِلابن، ومحبة الابن للآب ، او قُقلة مشتركة ، ان ان الْ


 دينامية ذلك الاندفاع الذي به يصبح الاثنان واحلًا ويبقيان متَايزَين . وهناك طريقة أخخرى للبحث في سر الاقنوم الثالث يمكن استخلامهامها
 بالخلوص نتي كل انانية وكل تملّك . ففي النه لا أثر ثمّلّك النفس ، لأن المبة لا يكن ان تكون مالًّاكة . لو لم يكن الآقنوم الثالث ، لوجد الآبَ في الابن ،



 الابن نفسه في الآبَ .أَمًا اذا انفتحت محبة الآب والابن المتبادلة على ثالث ،

حصل نني مطلق لكل اشكال المَّلّك ولكل نظر الى النفس . هذا هو خلوص الهبة المطلق ، هذا هو فقر الهّ.

الحياة هي المب
الهب هو ان يكون الانسان ويعيش لأجل الآخرَ وبالآخرَ ، لاجل








عجز مطلق عن الانطواء على النفس والالتواء على النفس . الان الان
 جوهر الكائن هو مبة او مشاركة . ان سرّ الثالوث يضيء جميع طرق الوجود الشُري.
ولأننا نعرف من هو اله، ، مع ان الأمر يبقى غامضًا جـدًا ، نعرف ما يبب




 كبة ، أرى أنه من واجبي ان اسعى جاهدًا للمحبة وان حيآّي كلها مردّها

الحبة.
ما هو الشخص البشري؟ هو الكائن الذي يعقِّق نفسه بهة نفسه، ولا

يسعى وراء نفسه فيجد نفسه في الآخَر . وُهبت لنا المياة لكي نتّجه الى

 بل لإغنائهم ورفع شأنهم. كان القديس اوغسطينس يقول : (ايبب علينا ألاًّ




 ليكونوا كذلك. أريد ان تكون أنت، وا كرّس نفسي كلها لتكون أنت على انلى

وجه تام. وما صحّ في الافراد يصحّ في الاوطان والعروق والحضارات . لا تقوم الوحدة الحقيقية على التفرّد، بل على غنى التعددية الملتحمة





 في الآلات جوقةً موسيقية واحدة حقًا . تُرغمنا المحبة في الثالوث الاقدسِ على تنٍٍ السيطرة والرغبة في ضمّ
 سواء أكان المصصود حياتنا الشخصية في اعاق عمقها او ممارسة حريتنا
 الى عدم الانتداع في امر الحب . ارادت الكنيسة ان تعلّم الناس ما معنى الحب وما هي شروط الحب ونتائجه وتضمّناته وما قد تكون تزويراته وأوهامه ، فا الـا زالت

طوال القرون تسأل الروح القدس الذي وُهب لها . فهو وحده يعرف سرّ اللهُ ،
 ارفع صيغة للحياة نتتقد بأن الانسان يستطيع الوصول اليها ، شرطَ ان يتمّالها الما كعطية (لأنها في حلّ ذاتها منيعة) ، وأَلاَّ يرفض (ارسم المرور") (كا يقول موريس بلْوْنْيل) وهو بذل النفس المؤلم .

## اللهّ يخلق الانسان خالقًا

قد يكون سر الخَلْق اكثرُ الاسرار المسيحية تعقيدًا وأشدَّ الاسرار سِرّةّ . لنحاول مع ذلك ان نقول بعض الشيء في هذا الموضوع، اذا اصحّ ان الالمار الماد




 اساسي . وحتى ان لم نتوصّل الى الإتيان بأشياء على جانب كبير من الاكيابية ، فن المهم ان نتخلّص على الاقل من بعض التصوّرات التي من شأنها ان تصلّ غير المؤمن او الملحد.

## ملاحظة تمهيدية

حين نتطرّق الى مشل هذا الموضوع، علينا ان نتخلّلى عن كل تصوّر ، مهوا


 نتصوَّر الله، لا نستطع ان نتصوّر عمله الخالق وخَحْقه العالم .

ولا بدّ أيضًا من قَهر فضولنا ، حتى فضولنا العقلي، لأن الوحي لا يتناول حقائق من شأنها ان تُرضي فضول الناس عن النا اللّه فلفليست المسيحية نظامًا فلسفيًا ، ولا يقف الوحي على مستوى تفسير الاشياء، بل يضيء سيرنا الى اللّ ، وهو امر يختلف كل الاختلاف. يفيدنا الوحي بعض الشيء عن الله وبعض الشيء عن الانسان، بقدر ما يكون ذلك ضروريًا لـقيقة صلتنا الحية والـقيقية باله.
فن واجبنا على الاطلاق ان نفهم حق الفهم ما هو الفرق بين التفسير

 الاطلاق ، والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو استعالام الدين عمَّا يعود



 وجوده . لم يكن معنى حياته ذلك التفسير الذي كان يـي لـده في العلوم، بل حب حب امرأته. ليس شأن المسيحية ان تفسر العالم .

اختبار حبٌ محرِّ ودينامية تحرير

ما يوحى به أولاً في الكتاب المقدس ليس هو الاله الخالق ، بل الاله الحرِّر. وما هو في قلب الكتاب المقدس هو الخروج من مصر، اي سر تحرير

 لنصير بالمشاركة ما هو الله بالطبيعة . في الكتاب المقدس ، لا نسمع الله يقول

أولاً للشعب العبراني : ॥أنا خحقتُكه" ، بل ولا شك : ارأنا حرَّرتك، أنا
 إِالًا في وقت متأخر جردًا . ولذلك يبب قراءة الكتاب المقدس ، لا انطالاقًا من أوله ، بل انطالِقًا



 ويكنني ان إصف رائحة وردة من الوردات، لكن المنار المخارَين هما ، على ما ما




الصّينّية !

 بالكلات الأولية (لأنه على يقين ثابت من ان ان ما يراه الانسان بان بأقل وضوح الان هو هو ما
 يتّاءل أولاً هل هو وريث ڤيرسانجيتوريكس والغاليّن، بل بل ما يطلبه ها هو

 قد تقدّم في السنّ ورجع في الزمن بالنسبة الى ثدي امّه وألمّ وأصبح بالغًا .
 والواقعي والحيّ لا ينطلق أبدًا من الاصل ، بل بل يرجع إليه انطالاقًا ممًا يعيشه في في واقع حاضره. هذه الملاحظات المبتذلة تعبّر عن حقيقة في منتهى البساطة ، الما لكنتا نساها أححيانًا ، فنشوّه بالتالي كل التعليم المسيحي تشويهًا جذريًا . لم ينطلق $1 \leqslant 9$

ايمان اسرائيل من العقيدة الى الحياة، بل من الحياة الى العقيدة، وأمَّا الاختبار




 ويرقى عهدها الى القرن السادس .


 كل ما قالوه هم . يعلمون بأن اورشليم فقدت هيكلها فغابت الابت الاعياد. وعلى الصعيد السياسي، شُطب الشعب الهيودي من التاريخ. ولا يعلم احد الـا الى متى الا يبقى المـلاء، وليس هناكُ ايّ دليل على الفَرَج . فكيف لا يظنّون ان اله الهُ ترك


 مثل ذلك الاغراء؟ ومن جهة أخرى، لا تلا تخلو العالاقات الاجتّاعية من المغامرات العاطفية بين اليهود والبابليات، وبين اليهوديات والبابليانين. وماذا يعمل الرب؟ (لا شيئًا في الظاهر . لكنه في الحقيقة يتكلّم على لسان الأنبياء (كا يقول قانون الاعان) . وماذا يقول الانبياء؟ يقولون ان الله الم الم يترك شعبه، فإن اله اليهود امين، وكلمته صخرة. ونا فسوف تعود البرّية الى الإزهـار وسون تنهض اورشلم من أطلالما . أَوْليس الله طاقة على التَحرير ؟ فلا يَسْس اليهود ذلك ! استعبدوا في مصر في حوالى السنة • 1 ا فحرَّرهم الله قبل سبعة
 الحأش ويقاوموا فتور الممة والارتياب ويظهروا بكظهر لائق امام تهكّات البابليين

ويُمسكوا بيد الذين ينزلقون على منحار المحود، فأخذلوا يروون بعضهم لبعض مآثر الخروج من مصر . ما فعل الله مرة سيفعله مرة ثانية، وسيكون المّا خروج جديد وتجديد للعهد. أقترح عليكم ان تبدأوا قراءة الكتاب المقدس بنصوصِ أشعيا الثاني، اي
 فسترون كيف ان (| الواقع " الديني الذي يعيشه اسرائيل في ذلك الزي الزين هو هو صلة

بإله ليس هو خالقّ الطبيعة وعلّة العالم الأولى، بل محبة حرِّرة الِّ لكن الخروج من مصر ليس هو البداية . ماذا جرى قبل هوسى
 في حوالى السنة ...... ، قام ابراهيم أيضًا باختبار تحريري . فير في

 الخروج ، لا بَّ من قراءة سيرة ابراهيم في سفر التكوين . وقَبْلَ ابراهيم ؟ في نظر
 يؤمنون بأن إملهم هو الاله المق الوحيد (سائر الآلهة هي اوثان المان) . اذا كان الها اله اسرائيل الاله الحق الوحيد، فليس هو إله اليهود فقط ، بل اله البشرية كلها الها
 ورد في دورة نوح، حيث يستخلم الكتًاب اساطير قديمة للتعبير عن شمولية العهد. وقَبلَ نوح؟ آدم، اي الانسان والششرية كلها (وهو معنى كلمة آدم) . آمر . هذا المدخل جوهري ، ان اردنا عدم الوقوع في تفاسير خاطئة جسيمة


 أيضًا في اصل كلّ موجود. والهُ الني اختبر اسرائيل محبته المحرِرة طوال تاريخه هو الاله اللذي خلق العالم .

فلا خوف ان يبدو الله قدرةً على السيطرة او صانعًا . في اصل كل شل شيء ،







 الاستيقاظ : ففي أية لـظة يكننكم ان تقولوا : (ا الي استيقظ "؟ الا سيكون ذلك ،

 شك ان ميلادكم كان حدثًا ، ولكنه لم يكن حدثًا لوعيكم . وكذلك لا لا نستطيع

 لن يُكتب أبدًا الفصل الاول من تاريخ البشرية ، على الصعيد التاريخي بالمعنى الدقيق طبعًا . فليس هناك اي ادراك مُكن غير التفكير القائم على الاختبار الحالي. كتب الأب غانْ : (ا ان العهد هو الذي يضني على الخَلق هعناه : فالا مان بالخالق هو الاعتراف بقدرة على التحرير يرقى عهدها الى الى الأصل كا وتَّسع باتّساع الكون كلها .

شَطْب ثلاث كلات خَطِرة

من المهم" ان نشطب من ذهننا ، بكل ما لنا من قوة ، بعض التصورّات



تُحلّوا :

- علّ الانبعاث : الاختِالان او الغيرية (وجود أحد آخر ) - وعلّ الصُّنع : التكوُّن
- وعل البداية : الارتباط البذري (ارتباط الانسان باله) .
(1) الانبعاث : أحيانًا ما يتصورّ الناس خلق العالم انبعاثًا ، كما لو كان العالم ينعث من اللّ كالنهر من الينبوع او كساط الضوء من بؤرة ضوئية ـ تختلف هنه الفكرة عن الفكرة اليودية المسيحية ، وهي تقول بأن العالم ليس هو المو انبعاثًا

 الاشعة وساطٍ الضوء. المسألة هامة، ، لأن العاألم في أُديان أخرى ، كالألأديان الشرقية مثلاً، يُنظر اليه كإلى انبعاث حتمي من اللّ.



 غيره، وهو لا يحب قرارة نفسه. في الكتاب المقدس ، لا يِكن ان تكون الاشياء على هذا الشكّل ، اذ ان ان المصصود به الكشف عن إله لِس هو إلأَّ حبة . فالقد ورد فيه أن الهُ موجود ، وأن

الله شخصي، وأن الله يريد ان يكون العالمُ، وأن العالم حقيقة تُتاز عن الهُ . فإن الله يُخلق غالمًا غير نفسه . ولنلك قلت لكم الكم : نشطب كلمة انبعاث ونُحلّ مكلّها كلمة تمييز او غيرية.
(Y الصُّعْ : ليس الخلق صُنعًا . ولا يصنع الله اي شيء، لأن الصُّغ




 تصنع ، بل تولّد، وهذا يختلف كل الاختلان الانف





 فعلينا اذًا ان ننتقد بعض عبارات وردت في الكتا ان ان الماب المقدس (وهذا أمر



 اليهودي
 النذرَّات . لا تُصنع الحرّيّات ، لأن من خواصٌ الخرية ان لا تكون مصنوعة وان

لا يمكن صنعها ، فهي ليست غرضًا من الاغراض . فليست الحرية حرية إلاًّ ان خلقت نغسها.





البداية : أحيانًا ما يتصورّ الناس خلق العالم نوعًا من النقفة الأوّلية

 العالم يدور من تلقاء نفسه ويافظ على وجلى وجوده وحركته ، نظرًا لا لا في ضربة القدم من قوة المية لامتناهية. إنه لتشبيه سخيف ! ليس الفعل الخالق بداية زمنية ، بل أنتولوجية ، و وا ارتباطًا جذريًا في في الكيانه، ، بكسب تعبير القديس توما الأكويني . حين نقول : الله يخلق العالما ،




بداية العالم، وهو يتّع باتّساع العالم .
 الالصنوع، كالطاولة التي اجعل عليها مرفتّ"، لا نتكلّم على عمل حلم حالي يقوم به
 يخلق الآن.

 لا يِكن تقسيمه الى عمليات متتالية. في الصُّع عمليات متتالية ، في صُع 100

الفستان مثلاً، يُقصّ القاش أوَّلاً، ثم يُخيَّط ويُزيَّن ويُطرَّز الخ . أَّاًَا في حالة

 الاطلاق. من قال إن الفعل الخالق هو عمل بسيط قال إن الطاقة الالمية التي تخلق


 الخالت هو نوع من سياق عمليَّات، كصُنع الخيَّاطة او المعدِّة . فنكون في في منتهى الصبيانية !

بعض الطرق للبحث في سرّ الخَلْق

لا يعود خلق العالم الى ميدان العلم
 عن اسئلة يطرحها العلم. أتوقَّع انكم ستطرحون المُليَّ اسئلة اضطرّ ان اجيب عنها
 عالمنا الطبيعي يختصّ بالفيزيائي، والفيزيائي، ، بصفته فيزيائيًا ، لا يُطلب منه
 والأحيائي بصفته أحيائيًا .

 وفتاة في السابعة عشرة او الثامنة عشرة. وكان موضوع الماضرة خلق العالم .


 أقصى حد، دون ممارسة مهنته كفيزيائي ممارسة شريفة . وكان في القاعة بعض
 إله خالق ! ! . . ولمَّا أنهى الاستاذ محاضرته ، سأله بعض الطالاّبَ قائلهين :
 أومن بإله خالق وأتلو قانون الايمان المسيحي" . صعُب على ألى الطالِّب انِّ ان يفهموا
 فاصطُدم بعضهم الى أقصى حد ! ! يتساءل العِلم كيف ثجري ظواهر عالمنا، كالصاعقة والْ الريح والزلازل
 الكائنات الأول ، ولا عن معناعها الأخير . أقول : الأصل ، ولا الا أقول : البداية . وهل تشعرون بالفرق؟ فقد يتساءل شخص في المّانين من عمره عن اصله ، بعد



 أنْ أي" سؤال عن البداية الأولى او النهاية الأخيرة لا يُطرح على مستوى العّلم الطبيعي . اليكم مثلاً : ماذا يكون في الناية؟ وهل هنالك من ناية الاية؟ ما هو تدنّي الطاقة؟ لكن تلك الاسئلة العلمية تختلف كل الاختلاف علا عن قانون المان الايمان المسيحي ، فهي مشاكل حركية حرارية . فلا بيوز ان نفتّش عن طرق البحث في سرّ خلق العالم باللجوء الى العلم.

الابداع الفنّي
نجد في اختبارنا، على ما يبدو ، طريقتّين مكنتين للبحث في سرّ الخَّلْقْ . اليكم بصض الككلات في الابداع الفني، لكنتا سنكون ا اكثر تشديدًا على الحب
 رسًّامين وموسيقين وشعراء، لكنّ لنا جميعًا ، على وجه من الوجوه، اختبار

فكُروا في موسيقار او في رسًّام ثبّونه. كرانْبرانت وبيتهوفن وموزارْتْ
 تساءلتم كيف أمكن نشأة الحملة اللوسيقية الفالانية عند موزارْتْ فيْ في دماغ بشري؟ إنه لأمر رائع يأخذ بمجامع قلوبنا . ليس ذلك صُنغًا، بل هو ابتكار

يدلّ على العبقرية.
لكن العمل الفني يكتوي على قسط من الصُّنع ، ولا يُكن ان يكو المون الأمر


 بكل معنى الكلمة. فتمثال فيوس ميلو كان كتلة في أول أمره ، فوجب نحت

 الابداع الفنّي مشابهًا للصُّع . ولكن في الاصل ابداعًا بكل معنى الكلمة وعدَم تواصل بين المادة السابقة الوجود (كالرخام والألوان والحجارة والاصلا والكلات) والعمل الفني نفسه.

 .

## الدبَ المشارك في الخّقْ

في اختبار الحب مزيد من المطابقة لـا أقول . أشعر شخصٍ المِيًا بالدهشة ألما أمام
 او مسكينًا يكاد ان لا يُعّدّ وجوده وجودًا ، لأنّه غير حبوب في الحياة ، فيتّجه، ،

لأنه غير محبوب، الى وجود يشبه العدم.




 والانتباه له. ففا إن يرى نظرة حبّ تقع عليه حتى نراه يلتفت الى الوجود ، بعد
 قبل بضع سنوات، نظَّم كهنة وعلانيون من احدى رعايا باريس مآدب


 الثقة بالنفس وعادوا الى المياة بالمعنى القوي ، لا الى التنفّس والشّرب والا الا كل .

## سرّ الفعل الخالق


 تريد ان يكون الآخَر وان يكون آخَرَ ، لا ان يكون ظِلاُ لغيره ولا تبيعًا له ، بل حرية

أخرى . واللهيريد (وهذا هو كيانه بالذات وعمله البسيط والازلي) انيكون الآخَرْ
وان يكون آخرون. وهذه الارادة فنَّالة ككل ارارادة المنا المية .




 أوقظك . أريد ان تشارك حريتي في حريتك، ولا يمكن ذلك إلأَ بو جود حريتك.


 يسيطر علينا يناقض نفسه. عفوًا عن التشديد، لكن الانـي الاختبار يفيدني بأن نحو المّانين في المائة من الناس الذين يسمّون انفسهم مسيحيين يتصورّرون الله مَن يسيطر علينا .لا يمكن السيطرة على الحريات، فلا معنى لذلك ، الا الا الا لا تلا تكون
 ما لم يَر في اعينا نور الحرية.

الحب إبداع وعَدْوى وجود



 الناس ، فكان لي معلّمٌ"، معلّم حقيقي عشت في جواره أكثر من عشرين سنة ،
 فأكاد ان اقول إنه خلقني . لم يأمرني قط اييّ أمر ، لا بل أظن أنه لم يُشر عليَّ

بأي شيء ايكابي ، ولربَّما حدث ذلك نادرًا وبطريق الصدفة
فاذا عمل ذلك الرجل بالقرب مني؟ كان موجودًا ، وكفى . لكا لكن وجوده كان مُعديًا ، بععنى ان رغبتي الدائمة كانت رغبة في التشّبّه به والوجود

 اقصٍر فتنحط اخلاثي ، لوجب عليًّ التخلّص من عدواه الموقظة والمبدعة . واذا لم يكن لكم انتم مثل هنا المعلّم في حياتكم؛ فلا شك انك انكم اختبرت ألم أن في
 تلك المرأة، لا يُ يكن ان اكون مقصِّرا. فالتقصير هو شبه العدم .

 لأن جميع الناس يفهمون عندئذ أنه يصنع . والحال أن الخَلْقَ ليس هو القِيام بأي عمل. ان الله في منتهى البساطة، وهذه البّالساطة امر رهيب، فاسألوا


الوجود مُعدٍ لأنه حبة ، فالمبة هي إِبداع وجود .

## الفعل الذي يسعى به الله لتصنع الكائنات أنفسها

 الخَلْق هو الفعل الذي يسعى به الله لتصنع الكائنات أنفسها بأنفسها . نتصهور النا



 أولاد في العاشرة أو الثانية عشرة. حاولت ان أشرح فم ذلك، فكانوا على

جانب كبير او صغير من الشكّ. واذا بأبي عائلة يناديني من آخِر القاعة فيقول :


 الخَلْق هو الفعل الذي يسعى لأن يصنع الآخرون انفسهم . وأذكر أني شهدت نقاشاً حادًا دار بين كاهن فني غيور وثيوعيّ هناضل الان

 واقول في نفسي : أُتراه سيتوقّف عن الكالام في صيغة الماضي؟ وكان الشان الشيوعي





 مسيحيين، بكا اننا نقول في هطلع قانون الايمان : (ا نؤمن بإله واحد آب آب ضابط
 جاهزًا . ليس هناك من جاهز ، بل هنا هاك ما (ايصنع نفسها) .

فعل تواضع الهة


 شيء واحد ثمامًا . والحال ان الحم لـا لا يكون من دون التواضع ؛ اي من دون التخلّي عن النفس .

اناشد اختباركم : المبة هي ان يُراد الآخرُ لاجل نفسه, لا يا يكنني ان

 هو في قلب المبة

 وبالتالي تواضعًا ، فالفعل الخالق هو فعل تواضع . عندئذ ، يكنتي ان ان ادرك أن

 يقول بعض الروحانيين الشرقيين، بولغا كوف مثلاً، بيسب تقليد القديس غريغوريوس بالاماس
 التي ليست هو من النشوء. كئُر في اليّامنا الاستشهاد بهنه العبارة للشاءر الالمالني



 ينسحب فيصنع القارات بانسحابه صورة رائعة ، ولكنها خطرة ، لأن الهُ لا ينسحب على شكل هكاني، بل يبقى حاضرًا لخليقته. فالصور تقصِّر دائمًا

ان قدرة الله هي التي تِّلق العالمُ، نعم . ولكن اية قدرة؟ لا قدرة على

 الله ، يوليني سلطانًا لأكون في نفسي وبنفسي. وعندئن ، لا نعود نستطيع انّ نقول إن اللّه مزاحم يهدّد حريتنا . وبما ان اللهيتخلّى عن نفسه وينسحب لنكون
 اكثر الوهة من تنلّي الله هذا إلاًّا التخلّي الأزلي الذي يوصف به الهِ الهُ في نفسه في

حضن الثالوث الاقلس .
ليس الله ساعاتي اللالم


 العالية والاعاصير والثورانات البركانية والأمراض وجميع اللاكّمقولات التي التي في
 صنع ساعة ، كما تصوّره ڤولتير ( (ا العالم يوقعني في حيرة ، ولا يسعني ان ان اعتقد بأن تلك الساعة مو جودة وليس لها ساعاتي ") )، لوجب علينا ان نقول له : أتعالم بأنك ساعاتي رديء جلًا؟ فإن ساعتك لا تدقّ ابدًا في الوقت ! وبعبارة

أخرى : كثُرُ الشرّ في العالمُم يقال احاناًا إن الشر في العالم ينجم عن الخطيئة . كالًا ! فليست خطيئة الانسان سبب الاعاصير والمدود العالية والثورانات البركانية . والحق ان الخئر الخطيئة
 الانانيات وجميع الخروب! ! وحتى التقدم الششري له انعكاس سيّىئ، التلوّث مشاً.
 يخلق بشرًا يخلقون انفسهم، وان كانت المحبة في الله، وهِي أرفِ محبة ، تقوم
 ان يكون الآخَّر ويصنع نفسه) ، فلا نستغرب ان يتردّد الانسان وأن لا يُ يُرنع
 أُحسنوا في الذهاب الى القمر؟ قد يكون ، لا ادري . ألم يكن من الافضل ان ان ان الم

يُنفق كل هذا المال لبحوث في السرطان؟ قد يكون، وهو الراجحع، لا ادري. الانسان يتردّد . افتريدون ان يتدخّل الهُ فيقول : يا مسكين، لا تا تفهم اي


 أرفع شأنًا من امكانية الوجود في انفسنا وبأنفسنا ؟

 هذا يتعلّق بنا، لأن الانسان هو المسؤول عن تأنيس العالم والششرية .

الحبة الخالقة تشتمل على التعرّض للصليب



 ويموت منه على الصليب. وردد في رؤيا القديس يوحنا : ايُّذبح الحَمَّل (ايلا
 في قلب الله. فالفعل الخالق يشتمل على ذبيحة الابن . لو كان الله يتدخل ليحول دون عذاب الانسان ، لربَّما استطعنا ان نقول، على وجه التقريب، إنه يكبّنا بالحيلولة دون عذابنا ـ ولكا ولن ، ان ان تقصَّينا الأمور ،
 الخالق هو الاحترام المطلق لخليقة عليها ان تخلق نفسها ولا تستطيع ذلك بلا بلا ألمَ بهها يكن من امر الخطيئة، فن الواضح انها تعقّا الامور . أجرؤ على المّييز بين مستويَي محبة . انها طريقة في الكاملام، ولا شك . مستوى أسفل حيث يتدخل الله للحيلولة دون عذاب الانسان ، ومستوى أعلى 170

حيث يحترم على الاطاق الخليقة التي عليا ان تحّلق نفسها . قال لي فيلسوف



 لا تزال رغتنا بشرية ، وحيث يدور الكام على الام الحاجات اكثر الما مالما يدور على الرغبات. والغاية من ذلك تبقى الانتهاء بنا الى الحلجلة حيث لا وغلا وجود لأيّ تدخّل . فني الملجلة الصمت والغياب، وني تلك الساعة تنكشف المهبة في صمي اعاقها . أجرؤ على الختام بتلك المفارقة ، معترفًا بأن الموضوع متعقّة . احفظوا على الاقل أن هناك صورًا خطرة لا بد من استئصالما مها كلّف الما الأمر ـ وبا وعا اننا لا


 يخلقه هو قدرة الانسان على خلق نفسه وعلى الكيان في نفسه وبنغسه.

## الخطيئة الاصلية

جميع الناس خاطئون في اصل كيانهم

ثلاث ماحظات تمهيدية


 عجب في ذلك، فإن مركز قانون الايمان هو اتّحاد الله والششرية في يسوع المسيح
ما يبب ان نفهمه هُو أن العَرض العقائدي ، كعرض الخطيئة الاصلية ، يبقى دائمًا توضيحًا للايمان لوجه من وجوه تلك الحقيقة المركزية . فكل عَرض
 العقائد هو بمحوع الإبثاتات التي كان لا بدّ منها على مر التاريخ لِّيُبَّل نور المسيح كما يكب.
ال
 الايعاني يبقيان دائمًا على مستوى العها المديد (وهو يليّ الأضواء على العها القديم ويتبَّاه) . والعرض الايماني في شأن الخطيئة الاصلية هو نتيجة لتفكير الكنيسة انطالاقًا من :

- الختبارنا : لا يخلو العالم من الخطيئة ، حولنا وفينا : هذا امر واقع
- المعودية ، فقد رأى فيها التقليد ولادة جلديدة في المسيح.



 البلديد. فقبل ان يُعدّ آدم الخاطىً الأول (اذ لا بد من من ارتكاب خطيئة

 وعلى رأسهم القديس ايريناوس ، اسقف ليون في القرن الثاني : المَّا خلق الله الانسان ، فكُّر في المسيح") . (
 المسيحي انطاحقًا من الخطيئة الاصلية وحدها، كا كا لو كانت الزّلةّ ، الوارد ذكرها في سفر التكوين، نقطة الانطلاق التي قام عليا لقد أدَّت طريقة تربوية معيَّنة الى تصورْ الاشياء تصورُّا كاريكا كاريكاتوريًا







 كجميع العادات) وعدنـا فوجدنا ايمان الكنيسة في وجهه التقليدي الافضل .

اقتراح خواطر لاهوتية

وضع آدم هو وضعنا
لا بدّ من العدول عن تلك الفكرة الاسطورية بكل معنى الكلمة والقائلة بوجود زمن عاش فيه الانسان، ، قبل ارتكابه الخطيئة ، في حالة سعادة وكال الها لا لا لا لا لا
 التأويل، وبالتالي لا يفرضه الكتاب المقدس أيضًا . ولو كان الكا الكتاب المدس يفرضه، ، لفرضته العقيدة أيضًا الـ الما من المعروف أن الفن الأدبي المستخذَدَ في الفصلين الثاني والثالث من سفر التكوين هو الفن الحِگَمي ، وهو يعبّر عن تفكير (الـدكيم) واختباره ، وكل ذلك المك في صيغة الامثال والحِحمَ والخطب، وهدانهِا ان تنقّل الى السامع والقارئ تعليمًا له مدلول شمولي. فهناكَ امثال او حِگَم لغزيّة . اليكم مثلاً : را الباب


 لا تحتوي على الألغاز الفكاهية او الحِكَمية الشعيبة فقط ، بل هناك أيضًا الألغاز الكبرى في الحياة والموت والعالم ومصير الششرية. ففي الفصلين الثاني والثالث من سفر التكوين، ، نرى انفسنا ، لا امام رواية

 اللغز الكبير الذي يشكّله وضع الانسان في العالم وأمام اللهُ وهذا النص هو هو ، في الوقت نفسه، ثرة اختبار اسرائيل وتفكير الــماء. وما اراد كاتب هنين الفصليَن ان يعرضه لنا هو وضع الانسان النان أوَلاً ، ايّ انسان كان، سواء أكان انسان القرن العشرين ام انسان اي زمن كان، بالنسبة


 بل باسم الكنيسة : قالت الكنيسة إن سبب الخطيئة هو آدم ، لكنّها لم تقل قط
 كلّها . وبالتالي، فإن سيرة آدم التي تُروى لنا هي سيرتنا نـن أيضًا ، وخطيئته هي صححِّ ان الرواية ثفيدنا بأن آدم خُّق في حالة القداسة والبرٍ . أفيجب أن



 الافضل ان نتجنَّب هذا التصورٍ .

> كال آدم كال دعوة

ما يعرضه لنا الكتاب المقدس هو الغاية التي جعلها الله للانسان ، اي تأليهه. فكال الانسان الاول هو انه ليس كسائر كائنّات الطبيعة من حيوان النا

 حتى رأى أنه لا يستطع ان يعَيش كسائر كائنات الطبيعة . فلا تحتاج تلك الك


 (تح/1 (Y) ، علمًا بأن علاء الل(هوت يفسّرون المثال بمعنى المشاركة في حياة

اله نفسها

يهب الله للانسان القدرة على ان يصبح كاملاً، لأنه يريد ان يكون
 المخلوق في امكانية الحرية ان يجعل نفسه حرًا . يخلق الانه الانه الانسان قادرًا على الانى خلق نفسه. لذلك لا اُحب عبارة : ان الهُ خلق الانسان حرًا . ففيها خططان : استعال فعل خلق في صيغة الماضي والشعور بأن الحرية هي هلدية ونوع من الم
 فليست الحرية حرية إلاًّ ان خلقها الانسان نفسه.
 كال ، بل بداية سيرة كال تنتهي في بمد الله. هذا ما ما يريده الله، فها الانو يخلق الانسان قابلا للتأليه. وهذا هو اعمقق تحديد مكن للانسان ، يتخطَّى كل ما ما
 لكن الانسان لا يستطيع ان يتألَّه وحله ، بل عليه ان يتقَّل عطية اللّ ، لانّ ،

 تتصوَّرون هذا الاصل الترابي ، سواء أًأخرج هو مباشرةٍ من التراب ، كا كما ورد في في سفر التكوين، ام كان نتججة مراقٍ حيوانية كثيرة ، كما يسلّمون به في ايامنا . وهذا الاصل الترابي هو مصدر اختلاف بين الهُ والانسان ، فإن صوت الطبيعة لا يزال يخلّف في الانسان صدى دعوة الى العيش ، لا من اجل الالهِ وسائر الناس، بل من اجل نفسه وحلدها كسائر كائنات الطبيعة ، فهي تعيش بكسب غريزتها. إن بسّطنا الامور، نستطيع ان نقول ما ياي : في الانسان قوة مزدوجة .

- قوة ثِقَل وقصور ذاتي تدعوه الى العدول عن ان يكون انسانًا حرًا ،
 تننيها (كالنبات والكلب والِّطّ )
- وقوة رافعة تدعوه الى بناء حريته، علمًا بأن الهُ سيوصلها بنعمته الى

حريته هو .
فهاهوذا تتنازعه - ولا يمكن ألاًّ تتنازعه، اذ اذ ان الله يلدعوه الى المشاركة في حياته - قوَّة ثِقَل تجرّه الى الاسفل (الى طريق استعباد حريته) وقوة أخرى رافعة
(وهي طريق نوّ حريته) .




 يُرجَّح، لا تتححدّر من زوجَين وحيدَين ، بل ظهرت في في زمن واحل على وجه

التقريب في عدّة اماكن من الكرة الارضية.
هذا هو وضع الانسان. فالخطيئة ، اي الخضوع لقوة الانوة الثِقَل ، مرتبطة بتفتّح الضمير ، حين يشعر الانسان بأنه كائن ختّلف عن الآخرين وبأن عليه، ،





خلق نفسه، وان يفضّل العبودية الرخيصة على الخرية ومتطلبّلاتها. هذه هي الخطيئة الاصلية : ليس المقصود أصلاً زمنيًا ، بل اصل الطلِّ الطبيعة البشرية وجذور الوجود نفسها ـ ولذلك تبدو الخطيئة الاصلية غير معقولة كعزل عن دعوة الانسان الى التأليه. اذا كان هان هناك حجر عثرة في تربية الاولاد والشباب المسيحية، فهو ان مربّيهم يحدّثونهم عن الخطيئة الاصلية قبل التأكّد هن انهم فهموا ان جوهر الايمان هو الايمان بأنهم ملعوّونون الى المشاركة في الحمياة الالهية. لا معنى للققائد المسيحية إلاًّ بالنسبة الى ذلك الحوهر ! فالخطيئة

الاصلية هي المسافة التي لا تقاس بين ما هو الانسان المستند الى قواه وما عليه ان يكون بالمشاركة في حياة الهُ.

كيف تنشر الخطيئة الاصلية وتنقل ؟
لا بد من العدول عن الفكرة القائلة بأن الانسان الاول كان نقطة انطلاق سقوط رهيب شمل التاريخ كله. كُجل من الخطيئة بداية تاريخنا ونتصورّر أن
 بشيء من السذاجة : لو لم يرتكب آدم تلك الحلحاقة ، ولو كان ان اكثر المر حكمةً وأشد



خيالي عضى ، فهو أرض مفضَّلة للصبيانية.
 الثاني لن يخطأ؟ والثالث او الرابع ؟ إن أثَّرت فينا خطيئة الانسان الان الاول كل الان
 يبدو كل ذلك غريبًا ! أستخلص منه ما يلي : نتصوّر بشرية في وسعها ان تصل الى بجد التأليه باستغنائها التام عن يسوع المسيح . نتصور أن آدم ، لو لم يخطأ ،
 فوجب ان يأتي يسوع المسيح للتكفير عنها !

 يقول القديس بولس (قول 17/1) . وهذا يعني ان البشرية كُتب لها منذ نشأتها ان تدخل في البنوّة الالهية بالمسيح وفيه .
 إنه قضى بأن يُستعبد جميع الناس بعد ذلك للخطيئة . أَعترف بأنه استنتاج ivr

غريب، اذ ليس همّ الهُ ان يستعبد الششر للخطيئة ، بل ان يخلًّصهم منها . وليس هو الذي قضى ، بقرار من ارادته العليا ؛ ان يُسْند الينا خطيئة الانسان الو الو
 تريد الحرية الطلقة شيئًا إلاًّ التحرير . واذا كانت الخطيئة تنتقل ، فلأن الانتقال الى الآخرين هو من طبيعة


 عن الخطيئة الشخصية بغياب الموافقة الشخصية , فليست الخطيئة الاصلية التيا التي فينا عملاً خاطئًا ، بل هي نتيجة فينا لِميع الخطايا المرتكبة منذ الخطيئة الاولى. انه وضع بالنسبة الى دعوة من شأن كل خططيئة ان تحرًّك دفعة هو جات تعكُر صفو العلاقات بين البشر , فإن كان انسان لا يعشش إلاًّ في تسلُّط فكرة المال عليه، تُفسَكَ صلته

 خطايانا هي تحريض على الشرّ ندفنه في ضائر الآخر ين. فكليَّ مرة اتصرّن

 الخطيئة للتسلّل الى ضمير الانسان. يشكّل بحمل العلاقات الانسانية ما يمكنا ان انسمّيه ضمير البشرية المشرك، وارادة المنس البشري المشنركة . والاعال السييّة التي يرتكبها جميع الناس تسهم في نشر الخطيئة . وكل عمل سيّئ نرتكبه يشّه موجة" تنتشر عن طريق موصِلات العالاقات الانسانية . وعلى هذا النحو تلتحم جميع خطايا
 الني خاطئ منذ أول لـظة من وجودي، فإن أول لـظة من وجودي أعيشها في

عالم خاطئ . لا يستطيع اي انسان ان يكوّن نفسه بـون مساعدة الآخَرين . لكن الآخرين يساعدونه بالقدر نفسه على تدمير نفسه وعلى بنائها . فعلى هذا الوجه يكنتنا ان نغهم كيف تنتشر الخطيئة الاصلية .
 لنا تأثير في حقل الخطيئة، فلنا تأثير في حقل الخير أيضًا ، والخير ، ايًّا كان، ، هو إسهام في العمل الالهي

عقيدة الخطيئة الاصلية عقيدة لا بدّ منها
لصدق صلتنا بالة

خاطئون غُفر لنا في اصل كياننا اذا كانت الكنيسة حريصة على عقيدة الخطيئة الاصلية، فلأنها لا بدّ هنها لصدق صلتنا بالله. فإن أهملتُ الخطيئة الاصلية ، لم تعد صلتي بالله صلة الا صادقة. من الواضح ان ذلك لا يظهر لأول وهلة، فيجب اثباته ، ولأنه لا

 في الواقع ، يطرأ تغير كبير • روى جان پول سارتر ، في كتابه (॥ الكللات) ، القصة التالية : لمَّا كان حديث السنّ، عصى والديه ولعب بعيدان الكبريت، فأحرق سجَّادة. لكنا كالكه

 عصيت أمركُ ولعبتُ بعيدان الكبريت فأحرقت السجَّادة ، فأرجو ان تغفري لي وتسمحي لي بتقبيلك، لكانت صلي الطفلية بأمّي صلة صادقة.

ان لم يعترف الانسان بأنه خاطئ، كانت صِلته بالهُ كاذبة . فحين تحدّثنا
 غلوقات محدودة فقط ، بل مخلوقات خاطئة . في أصلنا اتّجاه ليس اتّجاهًا تحكو اله
في المقيقة (وأظن أن الأمر واضح جلدًا في رياضات القديس اغناطيوس







 نفسها
فالصلة الصادقة بالهّ، صلة الصدق بين الانسان والهُ ، هي صلة خاله الانئ


 يغفر وخليقة هي ، لا محدودة فقط، ، بل خاطئة ومغفور لها أيضًا . باستثناء مريم العذراء وحدها ، يستحيل على الانسان ان يمثل امام الها لانه مرفوع الرأس .

 ويغفر لنا.
 كشفًا كاملاً إلاًّ حين يكشف أنه قدرة لامتناهية على الغفران. لا لا اعلم هل





 فهناك ثلاث درجات في مجَّانية محبة الهَ لنا : - مجّانية المبة التي تخلقنا

- مجّانية المبة التي تؤلّهنا
- مجّانية المبة التي تغفر لنا ، اي التي تعيد لنا دائمًا ما نفقده دائمًا بالخطيئة .






 مخلوقات بريئة ، بل في وضع خاطئين ، فيكون نوّنا ، وهو يسير نحو الله نفسه، ، في شكل اصلاح


## تحويل العطية الى دَين

الخطيئة الاصلية هي تحويل عطية التأليه الى دَين ، وهي أخْذ ما مبا مبِ

 به الزمن ، والخطيئة الاصلية تقوم على الرغبة في شطب هذا الزمن ، وعلى الرغبة

في الحصول فورًا على المُّر . انها الأخذا المستبدلَ بالعطاء . يستهوينا الاستهلاء على


 لِيست حريشنا شيئًا جاهزًا . والرغبة في الاخلذ هي الحيلولة دون عطاء الله ،
 وجودنا وني صممي خطايانا الحالية ، نجد ذلك الفساد القائم على تحويل العطية الى دُين . إنه الفساد المطلق والرغبة في الاستيلاء او الأخذ، المستبدَّلة بالرغبة في
 كل شيء يكن ان نعيشه على طريقة التقبّل والعطاء.

 الخطيئة هي في اصل وجودنا ، وند أصلاً في ذراعي الله كا في ذراعي أب

 ما من مسيحي يستطيع ان يقول : إلمواب في حوززي . ليس بوسعه إِلاً ان ان

 الناتجَين عنها ، لأنه لا يستطيع الحيلولة دون طرح السؤال الدائم : أليس هناك


 متواضعًا الى اقصى حا لد وان يلزم صمتًا بسيطًا أمام اختبار اليأس واللامعقولية
 الانتصار الأخير ، اي الحياة الأبدية في المبة.

قيامة الجحسد او تأليه الانسان والكون
 الكلمة، الى جانب كلمتي لـم وبشر ، لترجمة كلمة (ابَّرَرَ ) العبرية وكلمة


 الانسان كله، في ضعفه وعدمٍ ثُباته، بل ولي وفي تأصّله أيضًا في الطبيعة والبيئة
 وحين نقول إننا نؤمن بقيامة البِسد - وهذا بند من بن بنود قانون الايمان - نقول اذرًا إن الانسان كله يقوم من الموت .
 قانون ايمان الرسل يدور الككام على (اقيامة الحسدها)، ، وفي قانون ايمان ايمان نيقيا ، الني نتلوه في اثناء القدّاس ، يدور الكار الكام على ( قيامة الموتى)" . ان الجّسم يندرج في بكموعة أوسع بكثير يسمّيها الكتاب الققدس جسدًا . ان ايمان الكنيسة بقيامة البسد، اي بقيامة الانسان والعالم كله ؛ صدم
 من اصل وثني كلام الكتّاب المسيحيين الأولين. فجدير بالذير بالذكر أن عددًا كبيرًا من مؤلَّفات آباء الكنيسة خُصِّص كلبحث في هذه العقيدة . وبا ان الدين IV9

المسيحي هو تعليم في الـياة ، أعود فأطرح صراحةً السؤال الذي سبق ان طرحته في شأنْ الثالوث الاقدس : ان صرَّح بحمع، بفرض المستحيل ، أَنْ لا قيامة للجسد، أيٌّ تغيير يطرأ في الواقع على حياتكم اليومية؟

عدم خلود النفس ، بل قيامة الانسان كله

لقد تلاشى وافتقر غنى الايمان المسيحي بسعادتنا الأبدية ، بقدر ما انصرفنا قليلاً عن اتّاع الطريقة التربوية الالهية المعبَّر عنا فيا في الكتاب المقدس .
 السراء برّرّد مكانٍ للنفس الخالدة ـ والنتيجة أن هذا العالمُ ، الني نعيش فيه ونعمل ونتاّلم مدة اربعين سنة او ستين او ثمانين ، يفقد لونه وقيمته ه فلا تلا تبدو لنا لنا
 او سياسية او ثقافية ، سوى أمر ثانوي تامامًا بالنسبة الى العالم الآخَرَ، الى الحياة الأخرى.
فكأَن هناك عالمين وكأن هذا العالم الذي نحن فيه قليل الفائدة بالنسبة الى




 علينا أن نتكلّم، لا على عالم آخْرَ، بل على العالم الذي بالقيامة يصير آخرَ

فإن تكلّمنا على عالم آخَرَ ، يُخشى ان تُحملنا اهميته الموهرية على علّ هذا


 بكرَّد مادّة زائلة وآلةً لإنتاج أرواح عضض . ترون اذًا أن الرهان هو على الضلى جانب

كبير من الاهمية.

سعادة إلمية جاعية بجسَّة
ما تقوله الكنيسة هو في الاساس ما يلي : ستكون سعادتنا الأبدية سعادة
انسان حقًا ، اي مطابقة لطبيعة الانسان : - اجتّاعية او جاعية (لأن الانسان كائن اجتاي ، فالسعادة الفردية لا

تطابق طبيعته) .
-



هو طموحه الى الل(متناهي) . وهذه الوجوه الثلاثة ترتبط بعضها بيعض ارتباطًا وئقًا في عقيدة قيامة ابلجسد. اعني ان مثل تلك السعادة هي بشرية تمامًا ، فلا يمكن ان تمحقَّق إِلاَّ في
 سعادتنا الابدية سعادة انسان، بل مكانافأة خارجية، تُكصَق بالانسان الانسان من الخارج، كالدرَّاجة التي تُهدى اللى صبيّ نجا فـح في امتحانه ، ولَّما كانت
 ومشل هذه الفكرة لا يطاق . فالمسألة مسألة كرامة على ابسط وجه واني ، كما يذكِّنا به بعض الملحدين : اني انسان، وكرامتي هي ان اكون انسانًا وبالتالي ان ابقى 111

انسانًا للأبد. واذا صحّ أنْ لا قيامة للجسد بدون عطية الهُ الذي يدعونا الى

 في السموات عظي" ، لكثّا وردت بالمعنى الذي نقول به ان المصاد الما هو مكافأة

الزرع. فالمصصود هو المكافأة الذاتية . ولذلك تبدو الـلياة الابدية السعيدة ، بسسب تعلم الكنيسة ، الاستمرار


 وجاعتي الدينة ومحيطي الاجتاعي ومحيطي المهني وعملي : لا المدف الما الني
 الصغير في (اتواضع اللهّ)، قال لي بعض الناس : ( فيه شواهل موسيقيين





 غُتلف عمًا كنت قبل ان أراه . فسيقوم البارثينون فيّ وبي .
 اجسادنا والكون مفضًّلة بالققاش نفسه : فنحن بحاجة الى الكان الكانسيوم والأملاح


 ينطبق على الكون. قال بوسويت، في عظة شهيرة ألقاها بمناسبة عيد البشارة :
"إن الانسان عالم صغير في داخل العالمه".
 العالم . تشعرون منذ الآن بأهمية مهمّاتنا الارضية، اونا وهي تقوم دائمًا ، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، على تحويل العالم وعلى تأنيسه . فالعالم يقوم . ما أبعدنا عن نظام فلسي يكتي بالدلالة على خلود النفس ؛ ويقول بأن العالم كما هو ليس الم الم

 سعادة اجتاعية او جاعية، وبعسَّدة وإلمية، او ، بعبارة اخرى ، استمان المّار
 كانت الخواطر التالية على شيء من الصعوبة .

قيمة الحسد.
لا نفس بدون جسل، ولا جسد بدون نفس

ما هو الجسد؟ ما هو جسدنا البشري؟ ليس غرضا من غختلف اغراض
 ثقيل أغبش يفرض المدود، ويظهر بظظهر بحموعٍ من الحدود ونوعٍ من الاهِ
 جسده أولاً، كما لو لم يكن جسده : فطرف رِج جله الصغيرة هو هو شيء كالشرشف او الحِرام الذي وُضع عليه. في الواقع ، ليس الأمر على ذلك، وليس البسد شيئًا . فالمسد هو
 إنه بحموع من المادة، نعم بمعنى من المعاني. لكن جسلـي هو هو ، على وجه 1Nr

خاص ، بؤرة طاقات ، وطاقاتٍ ما أقواها وما أَرْنها ! إنه كتلة خلايا حيّة ،



 افلاطون وعنونه : (النفس والرقص). فالعنوان أولاً شديد الاياءاء : ان النا النفس










 انظروا الى اليد (ليس لعازفي البيان وحدهم يدان انـان ! ) . قال القديس توما الا كويني إن ما يقوم عليه الانسان هو العقل واليد . تبدو اليد بحرَّد رأس



 شيء، وكل شيء يقع ثحت يد الانسان. باليد يصنع الانسان العالم . واليد هي عاملة العقل وحضور عملي للعقل في العالم .

بعد ان مدح ثول ثاليري الرقص ، وهو الذكاء نفسه البِسَّد في الرِّ جلَين


 البِسدي . لا بلّ من القول (مع ان الأمر أصبح مبتذلاً، لكنه ضروري لـديثنا )
 التي أمام عيني" الى صواريخ روّاد الفضاء، هي امتداد الماد لأجساد البشر ، او او ،
 يصبح الكون كله جسد الششر .
لكن يد الانسان، في قدرتها على إمساك كل شيء، تفترض ونر وجود الدماغ وترتبط به. يشرح لنا العللاء كيف ان وقوف الانسان على قـلى قدميه قد حرَّر
 القيد، تككّن البيت الذي ييي الدماغ القشري من المّوٌ . وني هذا البيت ألقام ألمام
 عشر مليار خلية : الدماغ . فهو الذي يكّن من قيام لعبة الترابط اللاكحدودة التي يعيش نها العقل ويولّدها .
 تكّن من ظهور الوجه البشري. فبغياب اليد، يعود الإقبال على اكل اكل الإطعمة مباشرة الى الفك" او المنقار او اللسان او الناب، وهذا ما يتطلّب شيئًا من العنف. وحني تُحرَّر اليد بفضل وقوف الانسان على قلدميه، وتتناول الاطعمة ،

 بأن البسمة والنظرة هما أيضًا كلات ، بوجه من الوجوه) .
لا بلّ من التشديد بعض الشيء على ذلك الشيء العجيب الذي نسمّيّه كلاومًا . ما هو الكالام؟ انه إبراز أفكار في داخل بحموعة صوتية ليست في حد

ذاتها سوى لعبة اهتزازات. وهذه القدرة محصورة في الانسان. فالكالام هو
 تشكّل مقاطع وكلات، وترتبط بمجموعة منظّمة من المعاني. وهذا المهاز
 العربية والفرنسية والصينية الخ . فيتعلّم الانسان لغة ، او لغته بالاحرى ، لالمى ، وتسمَّى لغة المولد ، فيصبح منذ ذلك الحين قادرًا على الانفتاح لعالم اللقاء والحوار . المار الما
 آخرين .
لو كان الانسان عاجزًا عن الكلام ، لكان عاجزًا عن التفكير، وما من الام




 روى الأب ثالَنْسان كيف انه عاين هشهدًا مفيدًا جدًا في مُنتزَه رأس الذهب في ليون . ألقى الناس جوزة الى احد القرود، ولكنها كانت بعيدة عنه ،







 حقيقيًا .
$1 \wedge 7$

ليس المسد غير النفس، اذا نظرنا اليها في بذل قدرتها وطاقتا. فتلك
 وظائف تُنمي بدورها حياة نفسية تنقلب في ذروتها الى مشاعر عُليا وذكاء وإرادة إليا وحب. البسد تعبير عن العقل ، والعقل هو لا شيء بععزل عن ذلك التعبير . وبكللات أخرى ، ليس العقل حجمًا منفصلاً عن ابلحسد او يككن فصله عنه ، بل طاقة متجسشّدة.


 للبقاء. وان اردنا ان نُقّق حضارة ، لا يكفينا ان نبحث فيها ، بل يل بـب علينا ان ان

 هو الانسان، لا العقل" . وأضيف: المصلّي هو الانسان كله ، لا الروح الاني جميع الكتّاب الروحانيين شلّدوا على دور البّسد في الصالاة : اسألوا جميع اولئك الشباب الذين يصلّون في ايامنا في حركات التجديد بالروح القدس .

## في عزلة الموت، كقاء المسيح القائم من الموت




 يباشر الروح وجوده|) ، فإن مثل هذه المملة يعني ان البحسل هو شر الروح. فنن

قال ان الروح يرَّر ذات يوم من هذا الشر ، رجا رجاءً سئئًا ووقع في تفاؤل
صبياني.
بلماذا الموت؟
من الافضل ان نواجه الامور صراحةً ونقول في مرحلة أولى : الموت من
 الموت مأساة من المآٓي ؛ بل هو المأساة بالتعريف، المأساة الكاملة ، المأساة التي لا يُرجَع منها ، لا بل المأساة المطلقة . فإن الموت يدمّر وجود الانسان في اصلا المانه. لا يحسن ولا يصحّ ان نقفز فوق هذه المرحلة الاولى : فلا نستطيع ان نتخططّاها الما
 قيامة المحسد الى متزلة الاسطورة او، على الاقلى الما الى متزلة معتقد ثانوي. اذا كان الموت مصيبة وحجر عثرة وسخافة ، فكيف يمكننا ان نرضى بألا بأن


 (أجر الخطيئة ) (روم TY/Y) هـو الموت بصفته انفصالاً مُرعبًا . أَمَا الموت في حد ذاته وبصفته ناية، فإنه يعود الى محدوديتنا . تحصيل حا حاصل ! الم الا لا بدّ للمحدود ان ينتهي. فكيف نبرّئ اللّ؟








وقابل للموت.
قد تقولون لي : لكن الهُ هو القدير ! أفا كان بوسعه ان يخلق الانسان غير محدود؟ بما أنه كامل ، أفا كان بوسعه ان يخلق الان الانسان كاملاً مثله؟ ها لا استغرب ان تبقى هذه الفكرة في عقولكم : فهذا أمر عادي، با با اننا لسنا هنا امام امر طفيف من حياتنا ، بل امام رهبة الموتٍ وعثاره . من بين الكثير من المّ





 فابلدِّيّة في المبة الخالقة هي التي تقتضي ان يخلق اللهَ آخَر غير نفسه : خليقة خالقةً نفسها والعالم . فلأن الهُ حمبة، فهو يخلق لا لاالهًا ، كائنًا محدودًا ، لا بدّ اذًا ، من طبيعته، ان ينتهي . وهل نقول ان الهُ ، وهو يتوقّع تلك الآلام

 النكبات والآلام. صحيح ان خلق العالم كان مغامرة بالنسبة الى الله . لا اخاف
 المأساة التي ستخجم عن خلق كائنات حرَّة وعحدودة ـ المغامرة والمأساة والمخاطرة :
 أيضًا . ولذلك أظنّ، خلاوفًا لا يزعمه الكثيرون ، أن اله يتألّم .

الله محبة ، والمحبة لا بدّ ان تكون معرَّضة . ما يغتاظ منه عالمنا هو تصوّر إله يُشرف من علُ على الألم البشري في شيء من الصفاء البليل، كالمرأة التي 119

تقول : لا يخفى عليًّ أن اولادي يتألمّون كثيرًا ، لكني أنا سعيلة حتى إنى إن ألم

 فنتصوَّره جوپيتيرًا آخر وراء الغيوم، لا يؤثّر ألم البشر في صفائه الني لا لا يزول .




ولكنه لكان قد خلقنا جاهزين ! هنذ الازل، يرى الله بسابق علمه شقاء الان الانسان امان امام الموت . لمان لكنه، بكسب ما يعلّمنا ايَّاه الايمان المسيحي ، يُلغي في الوقت نفسه العثار الذي يسبّه هذا الشقاء . ففي الفعل الذي يخلق الله به الانسان قابلاً للموت ، يخلق تخطّي الموت في قيامة من الموت. وهو يكطّم دائرة الموت في الفعل الذي يخلانها .


 (حيث لا يُحتَرم الانسان وحيث لا يخاطر الهُ بشيء، لا بالنسبة اليه ولا ولا بلا بالنسبة إلينا) ، يقضي منذ الأزل بأن يلخ النحل هو نفسه في محدوديتّا ويشارك فيها . وبعبارة اخرى، يقضي بأن يموت هو نفسه. ففي فعل واحل يخلق اللَ ويتجسّد . وفي الوقت النّي (كلمة (| وقت ) غ غير


 لكنه يخلقهم قادرين على خلق انفسهم ، ويصير انسانًا ليصبّ تاريخهم في اني تأليكهم فعلينا ان نُقلع عن ذلك التصوّر الصبياني، القائل بأن الخلق (في البداية)

سبق التجسّد .ليس الخلق بداية ، بل هو الآن، واذا صحّ ان المسيح ظهر في



 وجهة نظر الهَّ، بععزل عن التجسّة . قال الأبَ تَّار دي شاردان : ان ان الله

يصبح الانسان الذي يخلقه . هذه جملة لا تُنسى . في بستان الزيتون، ارتعش المسيح وقلق وخاف : وردت جميع هناهن الان
 شقاءنا ، لا لُيُشرف عليه من علُ ، حتى اذا أصبح هذا الشقاء نفسه واقِع الله




يصبح عتبة قيامة من الموت .

تبدأ القيامة فورَ الموت، لكنها لا تكون تامّة إِاًّ في آخر الازمنة

 وسيموتون . يبقى الموت نهاية (ولا يمكن ان يكون الامر على غير ذلك) ، ولكن
 حين نجتاز عتبة الموت ، نالاقي المسيح القائم من الموت . كيف نستطيع ان ان الم نتصوّره؟ بالمعنى الدقيق، لا نستطيع ان نتصوّره. ان ايماننا الثابت لا يُزيل
 لأننا نعيش في عالم يخضع للموت. لا نستطيع ان نتصورّ ما هي الحياة بعا 191

الموت ، تلك الحِياة التي ليست هي إلآّا حياة او ، والأمر هو هو ، تلك المبة التي
ليست هي إلاًّ محبة.
ما يقوم فيَّ من الموت ، بالضبط ما يبدأ ان يقوم فورَ الموت، هو صرلتي واني

 وبالعالم (اي حياتي) هي التي تُقوم من الموت بقدرة وشدَّة المُّتَّن بكل معلى معنى


قدرتّي وشدّتي .



 طبعًا ، اذ بسسده يتّصل بالآخرين وبالعالم . وهي قيامة حقيقية ، فقل وجب
 تبدأ تلك القيامة فورَ الموت (ليس هناك قاع قاعة انتظار ، تنتظر فيها النفس


 السمء إلاًا في نهاية العّالم م
ولكي تكون السعادة الساوية سعادة العبة التي ليست إلاَّا مجّة ، يجب
 كما تكلّمت على العزلة المطلقة) . والقدرة التي تُنعش المسيح القائم من الموت هـ المي




في مثل هذا البمال ! ).
سيكون المسيح القائم من الموت كل شيء بالنسبة إِيَّ، لكن جميع الخوتي هم اعضاء المسيح. لا يكن الما المصل بين المسيح واعضاء جسله : كا كيف



 فاذا نكون بدون النين نحبّهم؟

ليس جسدنا الحاليّ جسدًا على وجه تام

لو لم تكن دعوة الانسان ان يشارك في حياة الله نفسها ، للا كانت قيامة للجسد . فإن تأليه الانسان هو الذي يمكّن من بقاء ابلمسد . وهذا يعني ما يلي :


 اختصار كل شيء في هذه المحملة : ان الروح، اذا تملَّكه الله، تملَّك جسلـ تمامًا
 ان كنت ونصابًا بصُطاع شديد ، لا تعتمدوا عليَّ لألِّي عليكم محاضرة شيِّة .

 وصول الاتحاد الى الڭمال (وهذا هو ألم الحب) . وهذا يعني ان البسد ليس هو $19 r$

جسلًا على وجه كامل ، بل هو أداة عمل واتُصال الى حـ ما ما وسيكون جسلدًا على وجه كامل، ان لم يكن عائقًا بوجه من الوجوه. وحين اقول : الـدسد، لا لا





 نأكل جسل المسيح القائم من الموت، لا نأنأكل خلا فهجا المعنى يقول لنا الانجيل (| ان المختارين يصيرون كالمالائكة في السماء")








 التصور ، وليس هذا التخللّي أقل التخلّيات قهرًا للنفس ، ولكنه ضروري، فإن المياة المسيحية لا تُعاش في الخَيَاليات . والخواطر التي اقترحها عليكم ليس لا لا لا لا لا لا غاية أخرى ! لا تنسوا أنها بركَّد آراء لاهوتية : فالكنيسة معتالة جلدًا من الناحية العقائدية ، لأنا تقول لنا فقط إنا إنا (|سنقوم جسلًا ونفسًا) .
„البحسد الروحاني") جسد حرية
ان الحسد الروحاني يعبّر عن الانسان الذي بلغ الحرية . فالانسان الذي

 بالل ورفاهية وحصول على الامتيازات وموافقة جاملة على ما في العالم من عدم







 بالانسان الى عالم الرقص . والحال ان الوحيد الذي مات ذبيحةً اختيارية عضٍا

هو المسيح" (ا . بوسيه) .
جميع اعال المسيح في حياته كانت اعال حمبة . ولم يبذل نفسه جزئيًا ، في
 يستردَّها قط من اجل نفسه . فقد مات عن جميع الحدود التي تكوّن الانسانٍ


 الاخير على الصليب - هو العمل الكامل التي تقوم به حرية بشرية ، وبالتالي هو التعبير الكامل في انسان عن حرية الهُ نفسها . وذلك الانسان الذي من لـم ودم، والذي نسمٌيه يسوع، ينتقل بكامله 190

الى حريته، الى فعل المرية الذي يبذل نفسه به. بككنًا ان نقول على حد
 كان قولنا إنه حرّ بدون رواسب تحصل حاصل ، حور وكذلك قولُنا انه حيّ بدون







 فارغ فينا شيء غير المبة وغير الحرية، فإنتا مستعبَدون لأشياء كثيرة ! ونعبِر عن ذلك بالأتراف بأننا خاطئون. ففينا شيء غير الميا المياة التامَّة. ونقيض الحياة، اي الموت، نحمله فينا منذ الآن طوال ورجودنا على الارض


 يكسن بنا ان نلفظ الكلمة التي تدل على ان الموت الاختياري والمية هما شيء واحد : هي كلمة (ا ذبيحة ) . فإن الطاقة التي ترتفع من كياني القائم على الم الم


 وقصارى القول، يمكن ان يموت الانسان من المرم او من القيام بالواجب، كا يقولون . الموت من الهرم هو حتمية الطبيعة ، أَمَّا الموت من القيام

بالواجب فهو مرقة (ذبيحة تامة) اختيارية . في الواقع ، كل انسان ، ما عدا



 على اننا خاطئون مسا كين.
 فلقد عملنا ولم نتوخَّ في عملنا الربح الفردي والعائلي وحده، بل بلـ بلنا أنفسنا وقنا



اي حركة تدمير تُواصَل أبد الدهور ولا تبلغ الغاية أبدًا .
 يقترح الأب ا . بوسيه هذه المقارنة : اه هناك أشجار بلُّوط وثّارها البُّأُوطات . من لم ير إِلاً المّار لا يستطيع ان يتصوَّر شجرة البُلُّط . لا نستطيع ان ان نتصوَّر

 وهذا ما قاله القديس بولس على وجه التقريب : ايكون زرع الـلسد بفساد

 ( $£ \mathrm{r} / 10$

الاستمرار الأبدي والمئلّه للانسان كله والكون كله
 سأرى اللَ في كزّ شيء، لأن هذا العالم الذي أُحبه منذ الآن حبًا شديدًا ، والذي اُولَع به (لانهاية السهول والبحار والنجوم والبَال، ولاسيّما جاعة الشا $19 v$

وهي أجمل وافتن بكثير من جال الطبيعة كله) سيتجلّى 'لي كما هو حين خرج


 ششري، من خالال صداقة بشرية ، وحتى من خالول بحرّد رفقة . اللف في كل الم شيء.
وفي الوقت نفسه، وفي الشعور نفسه، في شعوري كإنسان هؤلّه ، سأرى كل شيء في الله : الكون كله سيكون لي . ذلك بأن الكون لا ينعصل عن اله اله ، بما ان آلّه يخلقه منذ الازل . كل شيء شي في الله اذًا . واللوحتان - الهَ في كل شل شيء

وكل شيء في اللد - ستّطابقان تمانًا
يكوز لنا أيضًا ان نعتقد بأن كل ها في في الوجود على الارض من حسَن




 طويلة : تربيتي ودروسي ودخولي دار الابتداء وعلاقات الرفقة الاتة والصلداقة وعملي واحل كل ذلك يكوّن ، في آخر الأمر ، جسدي وذلك هو ما سيقوم من الموت .
 مليارات ومليارات من الألّلوان ولا يتشابه فيها لونان ؟ هناك ك مليارات ومليارات من من الو
 وحتى آخِر الأزمنة على الارجحع . وهذا التنوّع العجيب في الوجوه يرمز الى ما في في
 اللون الازرق او الاخضر او الأحمر الفريد، الذي تصيرونه في النجمية

الابدية، هو جميع القرارات التي تُّخذونها يومًا بعد يوم، شرطَ ان ان تكون

 ذلك سأجله موَّاً في ملكوت السموات، ، في اورشلم الساوية التي ورد ذكرها في سفر الرؤيا .
فنحن نبني اذًا، طوالَ القرون، حياتنا الابدية ، وذلك عَبرَ ارتقائنا
 صيني، وسعادة انسان متزوّج لن تكون سعادة انسان اعزب ، ولكن الفن الفرنسي سيشارك في سعادة الصيني، والاعزب في سعادة المتزوّج، والعكس بالعكس ، فإن سيرة الفرنسي المتزوّج الذي عاش في القرن العشرين ليست كسيرة الاعزب الصيني الذي عاش في القرن الخامس عشر .والحال ان ان ما يقوم من الموت هو كل الانسان الذي في كل انسان، بمعنى ان المعبة او الموت الاختياري الماري النا تدركه القيامة استُقي في طاقة جسلية لما نا خواصّها وانتقل الى علامات ات الما قرابة ورفقة




حاشية رقم 1 - عكس التأليه : جهنّم

ان الانزعاج الذي يشعر به المسيحيون أمام ما يُطلِق عليه التعليم المسيحي اسم جهنّم بلغ في ايامنا حدًا بعيدًا ، حتى ان ان الكالام عليه انتطع في الوا الواقع او
 قديمة مستعصية من سوء التفاهم . لا شك انك ان سكوت الانسان ين يبدو أفضل ، الان ان ان عجز عن إشعار الآخرين بأن رفض جهن ملا بلا قيد ولا شرط يؤدي في آلخر الأمر ، ان لم نقل الى رفض الله والانسان ، فعلى الاقل الى تشويه الهُ والانسان والمبة .
اقول هنا شيئًا يبدو ، لأول وهلة ، مغارقة يصطدم بها العقل . ولكن ، لا لا لا بد، والحالة هذه ، من مواجهة تلك المفارقة القائمة على الارتباط الوئيق بين الخبة

 لا واقعيته ، لأنه يستحيل علينا ان نؤكّد ان المالاك الأبدي امر واقع - لا غنى عنه لنفهم : - سرّ دعوتنا الى ان نكون للأبد أحياءً بالحياة الابدية (من الواضح ان ان اليانيا احتمال الهالك الأبدي امر غير معقول، ان فان انصلناه عن سر تألينا) . - جـدِّية الخبة او خطورنها (سواء أكان المصصود مبّة الله لنا أم الخبة التينا

$r \cdot 1$

- فالأعال التي تقوم بها حريتّا في الزمان من بُعد هطلق ، وبالتالي ما ما للزمان الذي يُعطى لنا للقيام بها من بُعد مطلق -


جهنّم في الكتاب المقدس

في اللغة المسيحية ، نتكلّم على مثوى الأموات وعلى جههم ، فنقول ان


 الكائن المحدود المنغلق في محدوديته.

 الموت . واذا كان مثوى الأموات غير جهنَّم وكان هناك موتان ، فلأن المسيح نزل الى مثوى الأموات.
ان (| مثوى الأموات)| هو الترجمة العربية لكلمة (| شيئول )، العربة . كان كان




 لا يُحسَد عليها على الاطالاق، بِسبب غياب اللهُ، .

فالقول بأن المسيح نزل الى مثوى الاموات هو القول أولاً بأنه مات حقًا .
 فذلك بأنه غيَّه فيه . عرف وحشة الموت ون وهي الوحشة التامةّ التي تفوق كل وحشة في هذا العالم . عرف الشعور بتخلّي الله عنه.

جهنَّم الوحشة المطلقة مأساة حياتنا هي ان الانسان يشعر ، في عمقِ اعهاق نفسه، بأنه وحيد.


 (nكيان॥ . والتناقض هو ان يكتاج الانسان الى ان يكون مع الآخَر او الآخرين ،



وحشة الموت.

 يخيف. فحين يكون وحله في الليل ويختبر العزلة اختبارًا جذريًا ، يظهر

 فإن كان احد يخاف من كلب شرّير ؛ يكني ان يُربط هنا الكا الكلب" .
 أمام تهديد خارجي يسهل إزالته . فليس هنالك ما يبب ازالته، لأن المق القصود هو وجودنا نفسه والتناقض القائم في وجودنا .

 $r \cdot r$












ينجح، مع أنه في الحقيقة لا ينجح أبدًا . مها يكن من امر الوحشة في اثناء الحياة، فهناك وحشة متُّمة ، وهي الما وهي












(ضمر الغائب الذي يدور الكلام عليه) ، لأنه هو المخاطِب والمخاطَب.
 نعرفه ، بل الموت الاحتالي الذي ينتظر اوليك الذين انـين انطووا على انفسهم في


 عن كل شيء.
كان العهد القديم قد شعر، ك مع ذلك، بأن هأن هناك فرقًا بين الموت وجهنَّم . أجل ، كان اليهود يستعملون كلمة واحدة للدلالة على الاثنين، لكنهم






 التي تعرضها علينا الكنيسة، ان نُعمل التفكير بصفتنا أناسًا أذكياء.

التفكير اللاهوتي

بجب علي المسيتي انيُحسن قراءة الكتاب المقدس (في عهدَيه القديم

 r.o

يُزعجه . فلا بدّ ان ينطلق التفكير اللاهوتي من جميع النصوص الكتابية ، حتى من اشدّها تعقيدًا .

احتال جهنّم : من شروط عظمة حريتنا. نقول مرة أخرى إن جوهر المسيحية هو الوحي بإله ليس هو إلألَّ حبة . لكننا نضيف على الفور أنه لا يبوز لنا التسرّع في الادّعاء بأننا نعرف ما هي هي




ليست شرطًا او نتيجة للمحبة ، نكون على حق في رفضها ألما لكن ذلك امر مستحيل، لأن المسيحي هو الذي يؤمن بأنه من المستحيل





 يعرفه المسيحيون على الاطاق ق ان الح




 الهلاك الابدي.
والحال اننا لا نعرف هل هناك هالكون وهل سيكون . وليس لنا ان نطلب

الى الله ان يطلعنا على هنا الأمر ، بل نرجو ولا يسعنا إلألًا ان نرجو ألاًّ يكون

 بطاقات يُزعم فيها ، باسم القديس اوغسطينس والقديس يوحنا الذهني الفي الفم والقديس ايريناوس، أن التقليد المسيحي يُثبت ان عدد المختارين اقلّ من عدد الهالكين. أمر غريب ! اعترف لكم بأنه شقَّ عليَّ ان احافظ على هدونئي .






 كلَّف الأمر ، لَّ كانت الحبة عبة . لا شك أنكم توفَّون ، مع اولادكم وهم
 الحرَد ! لكنّهم لا يزالون صغارًا ! فإن الهُ لا يعاملنا معاملة الصغار . لا لا تعود المبة محبة ، ان قالت : سأرغمكك في آخر الأمر على حبّي . فلا يستطيع الانسان





 الخسيس . إن الغُنج والمُلّق والكذبِ هي دود مختبئة في المّار المحميلة المقدَّمة . هناك جميع وجوه الاغتصاب المُخفى او لا . $r \cdot v$

لا شيء من كل ذلك في الله : فليست فيه المبة إلأَّ حبة ، فهي اذًا محبة
 مقبولة . ومن الذي يستطيع ان يكفل أن الحبة الموهوبة حقًا او المعروضة لن تكون المون
 لأنه لا يمكنكم ان تجدوا تلك الكفالة خارجًا عن استعال القوة الموة . والكفالة الوحيدة الممكنة هي ان يُرغمنا الله على محبته . ان رفض المبة هو ، في الواقع، شيء مُرعب بكل مكل منىى الكلمة ، وهو

 أناس لا يحبّهم الهُ . لكن من شأن حرية الانسان - وعليها تقوم عظمته - ان تُقابل المجة المعروضة بلا شرط برفض غير ششروط . ان رأيتم أنه يستحيل على الانسان ان يُلزم صميم نفسه في انانية واعية
 سارتر 6 دمية في أيدي الآلمة، وانتهى بكم الأمر الى تصوّر اله يخلق حريتّا

 مطبوع، بصفته رفضًا غير مشروط للمحبة ، في بنية حريته نفسها . فإن احتّال جهنم هو عنصر بنيوي من عناصر حريتنا القابلة للتأليه. هذا هو بالضبط ايمان الكنيسة : ان في عظمة الله وقداسته وصفاء عحبته التي ترّم على نفسها استعال اية قوة كانت لإرغامنا على المحبة، وفي وني عظمة انم



أريد ان استشهد بقول لكيركغارد وبقول لنيتشه، وهما جبَّاران من جبابرة



 في حدّ ذاتها . لكني قادر على مالاشاتها من اجل نفسي، كا الا الني ألاشي
 فالهالك الأبدي، او الخطيئة الى الروح، هو عزمي على عدم الاعتراف بألني استمدّ وجودي من المبة . انه، في الواقع ، رفض الانسان ان يكون الون عكبوبًا . طبعًا ، لا يكون الانسان في وضع الهالكين إلأَا ان التزم بعزمه من صميم

 لا يكون معقولاً، ولكن لا يمكن شطبه دون التقليل من قيمة الله والانسان والعبة . وهذا ما لا تريده الكنيسة . يومَ يفهم الناس ما أروع رأي الكنيسة في الانسان وأنهم لا يجدون مثله خارجًا عنها ، تختّ قساوتهم عليها ، بالرغم من الئم اخطائها ونقائصها وهفواتها التعبيرية.






 $r .9$

 ليس حبة. أْقرّ بأن المفارقة تصدم العقل صدمة شديدة، لكنها حقيقية .


 وفي هذا الضوء، يجب علينا ان نقرأ نصوص الانجيل . فحين يبدو لنا لنا أن
 حكم المالك (متى سا يعمل اي شيء، سوى أن يتألًّم امام حرية تنغلق على الما المبة. فالعقاب لا لا يأتي



 عقيدة يُراد بها إشباع فضولنا العقلي . فلا يكشف لنا الهُ ولا تعلّمنا الكنيسة إلأَّا ما ما

 وجه صالة . نكاد ان نعجز عن تّاوز التنازع بين ايعان باحتّال الهلالك ورجاء الماء


 يكون إلأَ رجاء. إنه يقين، ولكن على وجه رجاء ، والر جاء هو هو على وجه صلاة.
ان نزول المسيح الى مثوى الاموات هو بند من بنود قانون الايمان ، لكن

 العاقل ، لان الايمان يِون بأحد ، وهي عبارة الحبة : أومن بك ، احبُّك ، أثق الا
 والروح القدس . فلا أرى ماذا يعني الايمان بڭهنّم. ونعتقد بأن جهنّم هو الان الا احتّال. فنئمن بإله لا تقدر محبته على احتّال جهنّم .

حاشية رقم Y - المطهر

ان علم اللاهوت اقلّ تأكيدًا لوجود المطهر منه لاحتّال وجود جهنّة مونم لكني أميل شخصيًا الى القول : ان كان المطهر غير موجود، وجب الياده.

لا بدّ من المطهر للمشاركة في حياة الله
يتناسب عمق الموّة مع علوّ البِل . فإن كان عان علو المبل ثلاثمائة متر ،
 عمق الموّة المناسبة حتى مستوى البحر ثمانية آلاف ومائة واثنين وثمانين مترًا . ما







 أية ذرّة من الانانية، لأن الانانية هيّنقيض الله، فهي تعارض اللّ. المبة rir

وحدها ثمثّلّ بالحبة . فون الذي بجرؤ على الاعتقاد في ساعة موته بأنه قائم في حالة


مريم العذراء.
من الراجح أنه ما من خليقة في وسعها ان تقوم في هذه الدنيا بعمل واحد



 تكون العبة" تامَّة بالسعادة .
اذا كانت حياتكم الروحية اصسلة ، واذا كنتم تعششون في باطنكم مع الا لا لا



 ومثل هذا التطهر ، وهو يتغلغل الى اعاق الكيان، لا يكا يكن ألاَّ يكون




 الموت، ويتم ذلك على وجه غامض (والكنيسة معتدلة جلًا في الكالام عليه) ؛ ولكنه أكيد.




للمحبة ، عذّبّنّا نار الهُ، وإن كنَّا قادرين على الاطِّهار ؛ طهُّتنا هذه النار ، وإن كنًا متّحدين بالله، أسعدتنا هذه النار .

المطهر محبَّة مطهِّة






ولكل سيرته.
فالمطهر آلّم اختياري لا يريد الانسان ان يفوته على الاطلاق ، وهو فرح






واكفرح في الوقت نفسه بالتخلّص من الصدأ .



 ونفضّل أنفسنا عليه. بكاوونا حَسَن اذا شعرنا أننا ، بقولنا : احبُّك ، لسنا

 الاعتراف، في وعي تام، بأننا عاجزون عن المبة الحقيقية. 10

والمطهر هو ذلك الألم، إذا ازداد شدَّة وبلغ درجة ضخمة من الشدَّة بضضل النور الالهمي الني يكشف لنا في آن واحد لانهاية الهل وصفاء محبته التي هي ليست إلأَ محبة والقسط المائل من الانانية في موازنة حياتنا .


 هو عندي، ولا بد أن (ا انفصل) عن نفسي لأشابه الله وأدخل في في وحدة الْ حياتية معه. اذا لازمتُ انسانًا لفظ انفاسه واستعاد هدوء وجهه بعد الان الانقباضات التي سبَّها النزاع، سمعتُ حولي المسيحيين يقولون بإيمان : أخيرًا ، أصبح سعيدًا !ا أفضّل أن يقولوا : أصبح أخيرًا قادرًا على الحبة ! فإن سعادة الماء الماء ليست أيّة
 الى النفس وأيّ انطواء على النفس وأي" التفات الى النفس . فالمهر هو ما يكعلنا

 على ايّ تقنّع، هي ما يسمّونه أيضًا ، في اللغة التقليدية ، الدينونة الخاصة .


الشديد بزوال العقبة التي تحول دون الدخول في الله على وجه تام . ولذلك يضع كلوديل على لسان (ا نفوس المطهر ) ، ، في النشيد الكبير الذي
 ليشتدّ، ولينتهي أخيرًا الشرّ فينا وفظاعة تالك المقاومة الممقوتة ه. . هذه الأبيات الشعرية تنمّ عن تفكير لاهوتي كامل . فالمطر (او الدينونة الخاصة) هو حضور تام للنفس ومعرفة تامّة للنفس ورؤية تامّة للنفس وهذ الانـ الرؤية هي ، في الوقت نفسه، صَلْب للنفس . فإن صليبي هو معرفة نفسي كاما
 للأبد


 ونتكلّم على (ازمن ) طويل او قصير يقضيه الانسان في المطهر . لماذا هذا الحمهل في الكلام؟ الحواب بسيط في نظري : في زمن كان الناس اقلَّ نقدًا منَّا ، لم يكن هناك وسيلة أفضل لايصال الفكرة الى العقول.
 بألفاظ مدة وزمن عمًّا لا نستطيع ان نعبّر عنه بألفاظ وافية . لكنتا ، ان سلكنا طريق النقد (ان بني جيلنا كثيرو التطلّب في هذا الأمر ، لكن الكنيسة تتكلّم


الفلسني
وعليه ، فلا نُعُد نقول إن المطهر هو (ا بعد |" الموت وإن السعادة هي (ا بعد ")
 بالزمن، وبالتالي بهذه الحياة . فن تباهى بكونه فيلسوفًا ، وجب عليه ان ان يقول إن الموت هو شرط المطهر وإن المطهر هو شرط السعادة . وكلمة شرط صحيحة
 وأضيف في الختام : ان عادة الصالاة من اجل الأموات من قديم الايام هي التي ولّّدت عقيدة المطهر ، لا العكس . لا يصلّون من اجل الألأن الأموات لأن هناك مطهرًا ، لكن الكنيسة تقول بأن هناك مطهرًا لأن عادة الصالاة من اجل الا الأموات عريقة في القدم. في الكنيسة، الحياة هي الأولى دائمًا ، وهي تسبق العقيدة، لا العكس . لنكنْ ذوي فطنة ودقّة في طريقة كلامنا على هذه الاسرار . ليست هذه الا الساعة ساعة تكديس العقبات في طريق الايمان، فإن الايمان أمر عسير عند بني جيلنا

# -َ 

## 6(e) $2 ;$

##  <br> 



القسم الرابع : بعض المقايس التميزية للقيام بالمهمة البشرية
YYI الحياة هي الرجاء
YYY
YH.

- الآمال البشرية
-- الها هو قدرة قوانا ومبادرة مبادراتنا الانييل دعوة الى الايمان والمرية - عيش الانجيل بكامله - عيش الانجيل هو الحياة بالايمان : خُطىى الايمان الخمس

YO1 - عيش الانجيل هو اختيار المسيح مربِّا للحريّة الصلاة
ゲร

- كيف نصلّي؟
- خطر الوققع في صلاة وثنية - لـاذا نصلّي؟ أُسُس ضرورة الصلاة مقاومة الشرّ والألم
rır
ya.
- ... يكّن ان يصبح سر" تطهير

الخاتمة : الافخارستيا يلخص كل شيء

Y99

- الاتحاد بالميح الذي يبذل نفسه طعامًا
$r \cdot \mu$
$r \cdot q$
mir
Miv


## القسم الرابع

## بعض المقاييس التميزية للقيام بالمهمّة البشرية

الحياة هي الرجاء

سأستند الى الكتيّب الذي وضعه الأب غان في سلسلة (ثقافات وايمان )|

 لفهم الكتاب المقدس من وجوه نظرية تعرِّ القارئ للخطر . يتّسم هذا العمل بروح كتابي أصيل، ولا ينقطع فيه الاسشهاد الصريح بالكتاب المقدس ، لكن الـن هذا الاستشهاد يخضع لتفكير بسيط في حياة البشر ، في حياتنا وحياة اخوتنا . ليست عبارتا |(كان في الحياة|" و (ا انطلق من الحياة") بحرّد شِعار، با بل المراد بها، في آن واحد، الانبيل الدائم وأحداث آخِّر ساعة . آلمِ لنتطلق اذًا من الحياة ولنطرح على أنفسنا هذا السؤال : ما ما هو الو رجاء الماء البشر

 جيلنا والر جاء المسيتي ؟ انّها يتعارضان في الواقع ، ولا شكك، بمعنى ان الرجاء

 شبب ان تكون الأمور؟ او ، بعبارة أخرى ، أمن المَتّم ان يؤدّي رجاء الاء بني جيلنا
 يككن ان يكون إلأَّ خارج الحياة، وهذا ما تسميه الماركسية اغترابًا . أَّاًا اذا YYI

كانت اصالة الايمان مشروطة بارتباطه بالحياة، فأين هي انواع سوء التفاهم وما
العمل للقضاء عليها اذا خُيرٌ الانسان بين العالم البشري والعالم الالمي ، بين الآمال البشرية

 لأن التجسّد هو الاتّحاد الذي لا ينحلّ بين الهُ والانسان في المسيح .لا لا خلا لانيار بين
 تلك العادة السيئة التي ادّت الى نتائج وخيمة.

الآمال البشرية

الرجاء موتبط بالقدرة
يوضّح الأب غان الأمور ، بمجرّد تحديده للرجاء، كما فقل غبريال

 العزيز ، ان اقدر على الحصول على هذا او ذالك، لكني أرى الآن ان الأمر مستحيل . فبالصراحة ، لا حيلة لي في ذلك . هذا مفتاح سيفتح امامنا كثيرًا من الان الا الابواب، بما فيها ابواب الكتاب المقدس .



 عليها ، وهو اللني يضمن رجائي فلا يكون رجائي حلمًا أو وهمًا . وني حالات الات

أخرى، تكون القدرة نجاحًا اجتَاعيًا او تقدلّمًا علميًا او السيطرة على الحكم السياسي او الثورة. فإن فُقدت القدرة ، فُقد الرجاء الراء الـوا


 الصباح الى المساء. ولكن لا حاجة الى الافراط في التدقيق . فا يا ير جوه الانسان هو ، كا قال رامبو ، (اتغيير الحياة)"، اي تاكويل اوضاع الو الوجود التي تُعدّ غير انسانية .لا كلام على الرجاء ، حيث لا طموح الى تحويل حالة استعباد لا يُطاق

الى حل بـرّا او قريب .
التحرر ، ولاذا؟ ليحيا الانسان حياة تكون انسانية بكل معنى الكلمة ، وليزداد انسانيةً في بتمع اكثر انسانية . ولا بدّ ان نتساءل ما هو هو ، فان في آخر

 للانسان وأنتروبولوجية ، اذ ان التحليل النفساني يهدف دائمًا الى جعل الانسان

اكثر انسانية.
يكهننا هنا ان نتكلّم منذ الآن على الكتاب المقدس ، فليس هو سوى قصة تحرُّر طويلة واكتشاف قدرة فعًا لة لتحرير البشرية . يروي لنا الكتاب المقدس كيف أن بعض الناس حملهم تاريخ الـاريخم على السحي الى التحرّر ، فاكتشفوا وقبلوا، في اختبارهم البشري، ما فا في المسيح القائم من الموت من قدرة عحرِّ الحّ الرجاء هو الالتفات الى المستقبل ورفض الانخصار في تقصير الحاضر عن
 الواقع ، العزم على الخروج منها . ويككن القول بأن الر جاء هو يأس تمَّ التغلّب
 يتصوّر أنه يرجو وحلده او من اجل نفسه فقط . لكن ذلك وهم من الاوهام . لام

YYM

أَّهًا الانعزال فهو يحمل على اليأس . والر جاء الذي لا يُعاش جاعيًا ينحطٌ او
 فرديّ بالمعنى الحصري. فالر جاء يرتبط اذاًا بالتضاسن.

القوى البشرية في ايّامنا

(" وتغير الحياة"؟





 ما يظهر وينتج، لا عن التفكير ، بل عن المراقبة . أَمَا الواقع في كُنهه ، اي ما


 وان العالم الني يريد العلم أن يوفًّ فيه مصير البشر ويعقّق رجاءهم هو عالم هذه

الدنيا يصرّح العالِم بأن فكرة وجود اللُ لا تفسِّ شيئًا ، او ، بوجه ادقّ ، بأن

 فهمه : إالالحاد هو الاسلوب العلمي الصحيح") . المسألة هي مسألة اسلوب":


فالعلم لا يُجيز تشبيه العالَم بساعة يجب البحث عن صانعها خارج العالم على كل حال ، إن أثشُّم وجود الله بطريقة علمية ، فإن هذا الانل الاله الني




وجد العلم، نرفض ان نسمّيه إلهًا ا. . ان العلم يُمْي عقلية مُلحدة بقدر ما يريد ان يكا يكون عَمَليًا . أعني أنه عقد

 البشرية ويضضطلَع كسؤولية الثاريخ . ثلاث ثورات مترات متعاقبة حتى اليوم حوَّلت .كرى الحضارة. الثورة الأولى كانت ثورة الآلة البخارية، والثانية كانت ثورة

الكهرباء، والثالثة كانت ثورة الطاقة الذرّةرّة.
 ميدان السكن او النقل او البيئة الخ . ولا شك ان الق القوة التقنية زادت الانسان
 الطاقة النرية لتدمير الارض) ، وإن كثرُت الحوادث (حوادث السير وحوادث السكة الحديدية والكوارث الموية ...) ، وإن كان التقدم الصناعي يشير مشكلة
 شيء يمنع الامل بأن تتمكّن القوة التقنية من تحرير الششر من أخططار الاعاصير والزلازل الارضية والثورانات البركانية . فالتقنة تقضي على فكرة المتمية التي التي هي نقيض الر جاء والتي تدفعنا الى القول : قُضي الأمر ولا فائدة في العملّ

ومكتوب !
وقصارى القول، لم تعد الطبيعة هقدَّسة . كان الوثنيون يقولون : القَلَرَ كا
 القوى الطبيعية تبدو مقدّسة . ولكن ؛ اذا كانت القوى التقنية أقوى من قوى rro

الطبيعة ، لم تعد الطبيعة مقدسة ـ ولّى الزمن الذي كان الانسان المان المتديِّ ينظر فيه

 لأن الانسان يعلّل النفس بأمل الخصول على ذلك بنغسه . ان التقنية هي قوة
 الانسان لم يكن يكگّن منه.

Y السياسة : هي الوجه الثاني للقدرة التي يتأصّل فيا رجاء العالم
 بعد اساسي في الانسان. لكنن السياسة حُصرت، الوان طوال ألوف من الوان السنين، في

 الطبيعة فقط، ، بل على توجيه طاقة الجلهير أيضًا.
والحال ان الله يظهر لبني جيلنا بظهر السلطة العليا التي تُستخدم لإبقاء تلك الحلمهر في نوع من القصور السياسي، للحيلولة دون وصولها اللى الرشد السياسي . قد يُقال ان الله يُبنا ، لكن ذلك لا يكدي نفعًا ، لأن الاله الأبوي

 جان لا كروا (أسوأ المآسي")، اي (ا أن ما يدفع بالناس الى الالماد هاد هو ما يقتضيه العدله، . فيبدو الايمان بالهُ لكثير من الناس عقبةً تحول دون الامل ، لأن الدين، بتأكيده على عزاء الآخرة ، يعزّي النين خابت آمالمم !
T

 بشدة، يبب علينا ان نفهم ما يعنون.

يعتقد الإنسان العصري بأنه، اذا تحمّل كامل المسؤولية عن تحويل الحياة الاجتّاعية لتحرُر الانسان ، مارس الاخلاقية مُمارسة صحيحة . ويوضّح الملحد
 المسيحيون الخطيئة الاصلية. لنقلْ بطريق العرض : لا بدّ من الاع الاعتراف بألا بأن

 العالم، بكا ان الانسان خاطئ منذ البدء وسيبقى خاطئًا للأبد ! كتب الفيلسوف ميرلوبونتي (وكان في حداثته من اعضاء الاني الثبيبة الطالبة المسيحية) : مبب رفض افتراض وجود الله، مهها كلّف الأمر، لأنه ، اذا الما كان موجودًا، عرف كل شيء. في نظره، جميع المشا كل وجميع المآسي محلولة ، وهو الذي يدير كل شيء من وراء الستار ، في المهزلة الكبرى التي يمثّلها الناس


 اي ضان خارج عنه ، ليحوّل العالقات البشرية ، أملاً بإحالا عالم الم اكثر عدلا وأخوَّةً
وبعبارة أخرى، قام جوهر الأخلاقية، زمنًا طويلاً، على الخضوع
 الاخلاقيات المبنية على الساطة سقطت، في نظر الانسان العصري، ، بما فيها سلطة الله. وأصعح المهم أوَّلية المسؤولية على الخضوع وهكذا فإن رجاء العالم العصري، وهو يستند الى ايمان بالانسان وبقوان الماه وطاقاته - التقنية والسياسية والاخلاقية - يؤدي في الواقع الى الالحاد. نُزعت القدسية عن كل شيء : عن الطبيعة ، وعن البنيات الاجتّاعية والسياسية ، وعن السلطات المعنوية . فلم تعد الطبيعة ولا الدولة ولا الضا الضمير مكان وعان وجود الله ، بل أصبحت مكان قدرة الانسان الخلاًّقة .

YYV

اطردوا المقدُّسات ، تُعُلْ بعجلة




 لينين.



 العاقة المقيقية القائة بين المسيحية والرجاء.




 يتوق اليه الانسان ، عن وعي او عن غير وعي ، هو حياة مليئة لا تشوبكا شائبة



 ولذلك نراه يميل الى قدسنة كل قدرة تفوقة وتبدو قادرة على تمقيق رجائه . فالقد قدسن الانسان القوى الطبيعية والكونية (الثمس والقمر والكوأكب والارض

والينابيع والانهار )، والقوى او الطاقات الـياتية والطبيعية الأحيائية (الاشجار والميوانات والمنس وجميع قوى الخصب) ، والما والقوى الاجتاعية (العِرق والوطن


 رجائه . هذه هي ظاهرة عبادة الاوثان . قال بوسويت : ا(كل شيء هو الهو الها ، ما عدا الهُ نفسههاه.
 امام ثّابتة من ثوابت الوضع البشري ـ فإنٍ قدسنة القمر او قدسنة السيًّارة او النجّم السيناني هما ظاهرة واحلة تمامًا . أحيانًا ما نسمع الناس يقان يقولون : فقد الانسان




 يقّسن الشمس او القمر ، ولا يقول : الشمس والقمر هما إِلمان، بل بي يقلدن القائد او الدُلكية . يقدسن الطبيعة ، مضيفًا أن وجود عدم المساواة بين الناس



 القدسية عن الاشيأء. وهنا يقوم ألأنبياء لُِنقذوا رجاء الانسان الان .

## يكن تحويل الآمال البشرية الى آمال مسيحية

## الأنبياء يطهّرون المقدَّسات

كان أنبياء اسرائيل كبار مرني الضمير البشري قبل يسوع المسيح. وكا وكان اليهود القدماء في تردد دائم بين نزع القدسية واعادتها ، فقام الأنبياء بإدخال الايمان كمبدأ نمييز . وكانت المقدّسات كثيرة جدًا ، فعلّة ولموا كيف ثميّز القدرة التي لا تخدع الرجاء. ولذلك انتقدوا القوى التي يتّكل عليها الناس والتي تعر"ضهم اللخطر .
وأوّلما القوى الدينية : (ا ما فائدتي من كثرة ذبائحكم ؟ قد شبعتُ من
 ولكن لا ايمان لكم. والحال ان الدين الخالي من الايمان لا يمكن ان يكون إلألأِ سحرًا. تسعون ، بصلواتكم وذبائحكم، الى الى استمالة قدرنيّ . انكم تضيعون

وفي الفصل ^ه (اي بعد ذلك بثلاثمائة سنة : فلا شك ان ان المارسات الدينية الخالية من الايمان كانت مستعصية في اسرائيل) ، يقول الها : المأليس


المطرودين بيتك...) (اش V- (ا/ه^).

وني سفر إرميا ( (II-o/V) ، يقول الهُ ان الهيكل لا يكمي الذي يعيش
في اللاعدالة : حرمته كاذبة وقدرته كاذبة ، فها غير قادرتين على تحتيق


 او على الاقل ان نقرأها في كل صبان

هكا يندَّد بالدين الذي ليس هو ثنوُّاًا في الباطن ، اي في الضمهر . القدسية الصحيحة هي على مستوى الضمير والحرية. والقدرة الوحيلة التيا
 يستطيع ان يصغي الى صلاة الانسان، ما لم ملا يمارس العدل .
 أَسُمِّتِ المَلِك او الحُكم القائم او القائد او الحزبَ، تميل دائمًا الى الظهور بظهر الإله . وهي تفرض على رعاياها وانصارها طاعة غير مشروطة . وأمام تلك القوى المقدسنة التى تستعبد الناس بدل ان تحرِّرهم ، (ايزأر) الأنبياء : انها كانها كلمة وردت على لسان عاموس ، وهو راع عاش على تلال فلسطين. كالَّفه الله بتبلغغ
(ازئيره") الى بني اسرائيل (عا (Y/1).
اليكم الحملة التي تلخِّص كالام الأنبياء على أحسن وجه : الايمان يُنقذ حقيقة الرجاء، لأنه يكشف عن القدرة المطلقة وطبيعتها الحقيقية . ان الأنبياء يطهّرون المقدَّسات من دون ان يقضوا عليها . ويصالـون هذه المقدَّسات مع انع
 إحالال العدل والحرية بالتأكيد على الايمان بقدرة مطلقة ، لم تعد المقدّسات



 إحلال العدل : فا عسى ان تكون قيمة الرجاء البشري، ان لم الم يكن رجاء

العدل؟ لا يكون رجاء بشريًا على وجه صحيح.
وماذا تعنيه العودة في ايّامنا الى المقدّسات سوى أن الانسان غير قادر ؛ كععز'ن عن الايمان ، على الذهاب الى اقصى حد في انتقاده المقدَّسات الناس على وضع رجائهم في قوى غير قادرة على تحريرهم تحريرًا تامًا .

HTI

لا بدّ من تحوُّل ثلاثي كتقُّلُ القدرة الحقيقية التي نسميها الهُ :
 موت وقيامة) من موقف المقدّسات السحري والحافظ والتحايلي، الى موقف الـا





- تحوُّل الفكرة المكوّنة عن القدرة : يجب على المسيحيين الذين يقولون



 - تحوّل قوانا البشرية : التقنية والسياسة والطاقة الاخلاقية . ليس
 وعا أن القدرة المتيقية هي رغبة في إحالال العدل، يكون الانسان الانسان في صلة

 معرفة الهُ بالعمل المرِّر وبكرامة الانسان.

يكشف يسوع ان القدرة ليست إلأَ محبة
تنّأَ الأنبياء بمجيء المسيح. وها هوذا المسيح يواصل الآن ذلك الانتقاد
الذي باشره الأنبياء ويُتّهُ . يكشف المسيح أن القّدرة المقيقية هي حضور ، المّا حضور محبة تقدر طاقتها ، المسمَّاة الروح القّدس ، على استجابة ألما أمنية الرجاء ، بتحويل البشرية كلها وتحريرها تحريرًا تامًا .

المسيح ينزع القدسية ، كما فعل الأنبياء. سبق للفريسيين ان قدسنوا شريعة موسى ، فذهبوا الى القول بأن الهُ نفسه يخضع للشريعة . فقال يسوع : كلاًّ ، لأن الله اكبر من الشريعة ولأن الشريعة ليست هي الهّه . سبق للفريسيين ان قدسنوا السبت. فقال يسوع وكرَّر : اٍ ان السبت جُعل للانسان ، الان وما جُعل

الانسان للسبت" (مر عV/r) المسيح نزع القدسية عن السلطة . ما من شيء أكثر المر صبغة وثنية من القول


 لكم أيها الأغنياء، فقد نلمَ عزاءكم" (لو Y६/ף) ، اي لم تعودوا ترجون أي شيء، فلستم أحياء. المسيح يتزع القدسية عن القوى ليحرّر دينامية الرجاء. لنعدْ هنا قليلًا الى التاريخ لنفهم كيف عاش يسوع رجاء شعبه . يسوع هو انسان، إنسان متحدّر من الشعب اليودي. ويعرف تاريخ









يتحدّثون حوله عن امل التحرُر ذات ات يوم من الاحتالال الغر الغريب.
 رجاء التحرُّر يستند الى شَّى العقائديات : فهناك الغيورون (وأملهم ان يطردوا rrur

العتلّين الرومانيين عن طريق عمليّات حرب العصابات) ، وهناك الأسينيّون (وهم يؤلِّفون في دير قَران جاعة أصفياء) ، وهناك الصدّوقيون (وهم يشبهون الى

حد ما المتعاونين مع الألمان في اثناء احتالالمم لفرنسا) . أخلا يسوع يهذّب ضمير معاصريه . فحمالهم شيئًا فشيئًا على تخطّي عقائدياتهم واكتشاف ما يتضمّنه في الحقيقة رجاؤهم التحريري . لم ميقل للرسل: ماذا تريدون؟ لا يخخفى عليه ما يبحثون عنه في ضميرهم الصافي الذي لم
 بأنهم، في صميم قلوبهم، يبحثون عن احلد ، لا عن شيء . الا فالقدرة الحقيقية
 ان يلتقي اللة الذي يحرّر أن يخرج من المانِ المقف السحري ويدخل في بحانيّة المحبة. تربية الناس مهمة عسيرة . تربية الناس هي الوصول بهر بهم الى درجة من
 الارغفة ، يظهر يسوع اولاً بمظه مَن يصلح لأن يكون وزيرًا مُمتازًا للتموينٍ .





 إن عقائدية الربح هي أسرع العقائديات انقادبًا على الانسان . لا يستطيع الانسان ان يعمل الهُ وللملال في آن واحد .
 ارتباطًا وثيقًا : حضور الحبة يحرٍر او يولًّ الحرية . ولا يشعر الانسان بأنه حرّيّة ،


مبة . وان لم تكن المحبة حضورًا ، لم تكن محبة . ليس الهُ ذلك القدير ، بل هو قدرة المبة . لا تقدر المحبة إلاَّ على جعل الانسان حرًا . هذا هو المان الانيل.

الله هو قدرة قوانا ومبادرة مبادراتنا

هل أصبحنا نفهم الآن علِّ وجه افضل مأساة زمننا الروحية ، تلك الازمة التي


 الموت" (فل r/ / (1) ؟ وهل هناك تعارض بين قدرة الانسان وقدرة الشّ؟ وهل يبب
 كيف يكن ان يقال بأن الله يسألنا ان نتخلّى عن قوانا خالقين ، ويعهد الينا بمهمة خلق عالم انساني بكل معنى الكلمة ـ ان ان عدم وجود


 بقوى غير قواه. فالعالم البشري يُبنى بالوسائل البشرية ، وهي تقنية وسياسية وأخلاقية .
ولكن لا بد من انتقاد هذه الوسائل الششرية . والانتقاد هو التمييز . فهناك



 عملهم غير الانسانية ... نحن أسرى عالم غير معقول، بالرغم من انتشار موارد rro

لا حد هلا . فالموارد ضخخة ، والل(معقولية صارخة . في الواقع ، القوى الششرية هي غير انسانية، والرجاء عحروم. حين أقول اني هسيتي ، اقول بالضنط ما يلي : الانيليل هو الذي الني يفيلني
 لا . الانيل هو الذي يقول لي من هو الانسان وما هي ميزة العالم الانساني وني وني








الاستغناء عن المزخرفهين !

وبذل النفس هو من المطالقات ، ومحبة الآخرين هي غاية كافية اللحياة والموت .

 . ( $\varepsilon \cdot / \mathrm{Y} 0$

 فإن الله ليس هو في القمر ، ولا هو وراء النجوم، بل ليس هو إلا الاًّ في ضمبري

 الانسان وان يكون ححبوًا. وهذا هو عمق الانسان . والمسيح يكشف لنا عمق رجائنا .
rum

وني آخر الأمر يصبح السؤال هنا : ما هو هصدر الرجاء البشري؟ نؤمن

 حرّ على الاطلاق . إنه حرّ على الاطلاق لأنه عحبة . فرجاؤنا هو رجاء الماء المبة . واذا كان الله محبة، فالحياة والمحبة شيء واحد.
حين يخلقنا الله ، يهب لنا ان نحبّ كما يُحبّ. فالحياة بحياة الشَ والمبة كما يحب شيء واحلـ . وهذا ما نسمّيه الحياة الابدية. والحال ان الحما الحياة الابدية

. $(Y / r$
ليست طبعًا أية حياة كانت . ليست حياة نتحمّاها تحمُّاًا ، وليست حياة



 وجه تام، فهو يهب لنا ان نخلقه.
وهذا يعني أننا نؤمن بوجود قدرة الروح القدس في قلب القوى التقنية والسياسة وقدرة المسؤوليات . في القلب، لا الى جانب، لا لا بدلَ الانسان . ان ان الـ الهَ هو في قلب نشاطنا ، وهو يستخدم القوى التي في متناولنا لنرجو رجاءً فقَّالاً . فليس الله طاقة الى جانب طاقاتنا او فوقها ، بل هو قدرة قوانانا ، وطاقة طاقاتنا ، ومبادرة مبادراتنا .

مهمّتنا هي عطية من عطاياه. (هالعمل بالحق ") هو القيام كمهمتنا.
 الانسان انسانية، وان يزداد العالم انسانية، وان تزداد العاد العلاقات بين البشر انسانية، اي عدلاً وأخخَّةً. (ا العمل بالحقا )| هو تحويل العالم . (ا الذي يعمل rrv

بالمق يُقبل الى النور ") : تعني اذًا هذه العبارة ان معرفة الله (النور) مرتبطة
بتكوين الانسان.






السعادة في النور التام.
إليكم الشيء الأخير ، ولكنه ليس بالادنى : ان معرفة النه وتحويل العالم

 كبيرًا وليست المرأة بنتًا كبيرة ، وليست الفراشة دودة كودة كبيرة ، وليس السنبل حبّة



 مصلحته ، لا الى مصلحة النفس . والانتعاش بالر الرجاء هو المو الموت عن بعض العادات والموافقة على حلول بنيات سياسية واجتّاعية أخرى . ما من حياة حقيقية

بدون تضحية .
ان موت المسيح هو دخول الششرية في حياة موَّالة . والصليب هو الذي يقوم بعملية نزع القدسية عن القوى، لأننا لا نعرف، دون المِ الم التّاس ، ما ها هي
 المسيح المسمَر ، لا يُخشى الاعتقاد بأن الهُ قلدرة على السيطرة وبأنه يُسمّال عن
 الأولى من رسالة القديس بولس الى اهل قورنتس، علمًا بأن الأب غان

يقول إنها تشكّل (ا تفكيرًا لاهوتيًا في قدرة الهُ الحقيقية ) . فإن يسوع المصلوب هو هو
 الكللات : السلام عليكَ ابها الصليب، رجاوباونا لاونا الوحيد !

الانجيل دعوة الى الايمان والحرية

عَيُش الانجيل بكامله
ليس الانيل رسالة فقط . اجل ، فيه رسالة مسيحية، لكن الانيليل ، قبل
 (الجيل) تعني (الشُشرى) ، . وهذه الُشُرى ليست أولاً ما يقوله لنا المستح ، بل ما ما
 المُحبِّ في ان يصيح مَن يمبّ ويكون وايَّاه واحدًا . أعمق دواي ايكاني هو العجز عن التُؤُق على التجسّد، اذلا يُ يكن لإله أن يجبّ الانسان كِبة أكبر إلاًّ ان يصعح انسانًا مثيله. في الوقت الماضر ، كثير من الناس يقبلون الرسالة ، ولكنم يرفضون او
 الرسالة ، ونرى بِضهم يضعون ئتارات من الانجيل يُهملون فيا ما لا لا يريدون .
 القدّس تطعة واحدة". .

يكشف من هو الهة
البشرى هي ، قبل كل شيء، ما يكثفه يسوع المسيح عن الآب. البشرى هي ، قبل كل شيء، ، المواب عن السؤال الذي ما زالل الناس بطرحونه على r\&

انفسهم منذ قلدم الاليام : مَن هو اللهُ ويسوع المسيح يقول لنا ، قبل كل


في الفصل السادس عشر من متى ، مشهد على جانب كبير من الاهمية ،
 فأجاب بطرس (اي الاثنا عشر ، اي الكنيسة منذ ذلك الحمني) : ارأنت


 شأنها ، يمب ان نقول بأنْ ما من أحد قبل العنصرة استطاع ان ان يؤكّد الوهة يسوع
 الله، ذلك الذي يستطيع الانسان ان يثق به على وجه تام . ( إنك تأتّي من قِبَل الهُ ولا تحدعنا في هوية الله المقيقية") .

 فإن الروح الذي وُهب للناس في العنصرة هو روح بنَّتكّ. (1) يككنًا ان نصير ابناء





وهناك جملة اساسية أخرى في الانجيل : (من رآلي رأى الآب") الما

 الشمس الأبيض، كذلك يعبرٌ المسيح غن الله بركات بشرية وأقوال بشرية

ومواقف بشرية . وان اردتُ ان اءـِف مَن هو الهه ، وجب عليَّ ان انظر الى

 نستطيع ان نقرأ الانيل من أَوَّله الى آخِره ، فنلاحظ ان ان يسوع لم يستخدم






 حتى نتوهّم أنه كان غائًاً . ان وظيفة معجزات الانجيل هي السير بنا الى الى

الـ (الامعجزة") .
في ذلك التواضع ، يسألنا اللَ منذ الأزل ان نتقبَّل عطاءً نفسه لنا . وحين نتكلّم على عطاء الله هذا ، ماذا نعني ؟ لا يستطِع اللهُ ان يعطي إِلأَّ نفسه . ماذا







عحبَّة الناس بمحبة اللّ نفسها
ليس الانجيل إلاً التعبير عن شروط تقبُّل عطية الهُ . يفيدنا الانجيل عمًا يبب ان نكون لتقبُّل إلهٍ يبذل نفسه، اي بجعلنا على صورته . المطلوب ان r

نُشهه ، والهَ لا يريد غير ذلك. المطلوب ان نقتدي به، كما يقول القديس بولس : (اكونوا مقتدين بالهّ) .


 ولو قللاً، رأينا اننا ، اذا ثخطَّنا طبقات نشاطنا أو عقلنا السطحية ، بيّ لنا



 المسيح وحده يقول لنا إن الهة محبة أو مشاركة . المحبة ليست الاحساس . لا أتكلّم بأي سوء عن الاحساس . الا فغالبًا ما ما يكون عظاء الناس ذوي احساس، لكن المحبة ليست في كنمها احساسًا واهتزازًا في
 وفعل بذل النفس . وهذا التوضيح أمر هام ، لأن بني جيلنا يتخوَّونون من الكالام

الفارغ في الحب، واعتقد بأنهم على صواب تمامًا .

 عجبة الناس . أدَّى ذلك الى جَدَل لفظي في البعد العمودي والبعد الأفقي ، علمًا بأن البعد العمودي هو حبة الله والبعد الأففي هو محبة الناس . صحيح أن الاني الانسان لا يحب الهُ ان كان لا يحب الناس بالحق والارادة والفعل . ان عكُّ محبة الهُ هو





كنًّا لا نحبَ الهُ . قال الأب هنري دي لوباك ذات يوم قولاً رهيبًا : (اخارجَمحبة


 أن نحبَ كما يحبَ. لا يصبح موت أنانيتنا تامًا إِأَّ مرورًا بالمطهر ، فهو اذًا من الأمور التي نرجوها .

عَيش الابنيل هو الحياة بالايمان : خُطى الايمان الخمس
أطرح عليكم هنا السؤال : ما هو رجاؤكم ؟ ماذا ترجون في آخِر الأمر؟
 سعادة الهـ - وبالتالي سعادتنا الأبدية وموضوع رجائنا - ليست اني اني يكون سعيدًا فقط . سعيدًا بأيّة سعادة؟ فهناك مستويات سعادة . ليست سعادة الراهبة التي تقضي حياتها في الاعتناء بالمرضى سعادة رجل الاعال الغني . على أيّة سعادة تتكلّمون؟ الداهي الما المسيحي يكيب : سعيد بسعادة


 نسمّه التطويبات. عَيش الانجيل هو الحياة بالايمان. في الانيل ، لا يزال يسوع يفترض وجود الايمان عند الرجال الال وال والنساء الذين
 والحال أنه غالبًا ما يلتقي رجا الالاً ونساءً لا دين هم ، او دا دينهم وثني . فقائد المئة

 reo

نفسه . الانسان هو أحلـ . والانسان هو الذي يخلّص نفسه في الايمان وبالايكان.



يريد ان يكون لنا وثنًا .

الخطوة الأولى :
كل انسان هو في وضع ايمان


 لأنه غير واضح أنه سيحصد. فقد يكون هناك جفاف الـا او فيضانات او حرب ... حين يزرع، لا تّتضح له الاستفادة من الخصاد كا لو قام بام بعملية حسابية . فهناك الايمان. والمربّي أيضًا ، وبقدر اكبر ، في وضع ايمان، سواء اكان أنأبا او أمًا او معلمًا او معلّمة . من أراد الإقدام على تربية احلد الأولاد، وجا وجب عليه ان ان الما
 فورية . ما عسى ان يصبح هنا الصبي او هذه البنت بعد عشر سنين او عشرين سنةّ لا نعرف أي شيء عن ذلك. فعل ايمان.


 في أحلام اليقظة . لكن الايمان المسيحي هو نقيض أحلام اليقظة ، بالرغم من
 ينتظرنا الهه فيه. أسمح لنغسي ان أسمّي أحلام اليقظة علم أمراض الايمان.

الخطوة الثانية :
في كل عمل ، صغير او كبير يسعى الانسان وراء السعادة
 يعمل من اجل السعادة ، سواء أكانت سعادة صغيرة في الحياة اليومية أم سعادة عميقة في الحب او الصداقة او الثقافة . وحتى الذين ينتحرون يسعون وراء

السعادة (سعادة سلبية، إزالة الألم) .

الخطوة الثالثة :
السعي وراء السعادة يخضع للقِيَم

 السعادة. ان الذي يلبّر سرقة هو في وضع اعياني، لأنه لا يعلم هل تنّع الما عمليته، وهو ، ولا شك، يسعى وراء السعادة التي يوفّرها المالل. حين أسعى وراء السعادة ، يككني ان استهدف إشباع انانيتي المستعصية ،
 أستغلّهم أو أسرقهم أو أقتلهم . ومن دون ان يلغ الانسا الانسان هذا المبلغ، لا شك

 (॥قل لي ما هي الفكرة التي تكوّنا عن السعادة ، فأقول لك مَن أنتَّه . وهنا يأتي دور ما يسمُونه في علم الفلسفة القِّيَم . أسمّي ( قيمة هِ ما ميستحت ان يضحّي الانسان بحياته في سبيله، وما هو علّة حياة أسمى من المياة . الموت

 انسانًا . ان يكون للانسان حِّر القيم وان يكون صاحب ضمير شيء واحا ـ ـ وما YそV

يكدِّد الانسان هو أنه يقدر ان يختار وان يعيش القِيَمَ . الحيوان لا يسمع ، في
 على تَويله لكي يسود العدل. الحيوان هو ما هو ، لا الا اكثر . أَمًا الانسان فهو
 وجب الاعتراف بأنه فقد الانسانية . حين يُخضع الانسان حياته للقيم التي هي حتميّات الضمير ، اي حين
 الذين لا يعترفون بإله يسوع المسيح والانجيل والكنيسة، يعرفونه بقدر ما
 ولكن لا آيّة سعادة كانت ! لا سعادة يُحصصل عليها على حساب الآخَرَين ! فنّ




 يكون إلاّ القدير ، اي الني هو الأقوى والذي من الفطنة ان نطيعه . انظروا الى الى النتائج ، اذ يُخشى ان نبتعد عن الايمان ونقع في الدين . سيقول ذلك الون الولد في في يوم من الايام : أصدِّق ما علَّموني . أؤنن بأن الله موجود، وأؤمن أيضًا بأن يسوع المسيح هو إله ، أؤن حتى أِنى بساطة الكنيسة . ولكن لا تُزعجوني بالكاملام على العدل والأخوَّة والحق ! لا بلّ من الكّ الكذب ومن شق طريقي بمرفقيَّلكي

النح في الحياة! !...
قد يقول لكم بعض الناس غالبًا : العدالة الاجتاعية والاخوّة البشرية

 بأنهم يؤمنون بالِّلد والأنوَّة ، لكنه لا يؤمنون بالهُ ولا بيسوع المسيح .أذكر

أني كتبتُ، بعد تحرير ليون بيضعة أشهر : (امن الأفضل ان يُنكر الانسان الله وان يكون قادرًا على الألم والموت في سبيل العدل من ان يؤمن بإله لا يأمر بالألم والموت في سبيل العدل ه. .

الخطوة الوابعة :
الانتقال من القيم غير الثخصصية الى أحلد
من أراد ان يعلم ما هو الايمان المسيتي ، وجب عليه ان يخطو خطوتيَين : الاني الأولى الانتقال من القيم غير الشخصية الى أححد، الى شخص حيّ يؤسّس تلك الك

 أنا هو ، والعدل أنا هو ، والحرية أنا هي . قد تقولون لي : أضروريٌ هذا الانتقال؟ ضروري، بل هو اختياري ، لكنه معقول (قالت الكنيسة ، في المُمع الثانيانيانياني
 هي الأسب! التي تدعوكم الى الايمان؟ اعمق الأسباب التي تدعوني الى الايمان بأنه ليس هناك سوى قيم غير شخصية وحتميات الضمير البشري ، بل بل انه هناك الـاك
 وتسمّى المهبة . ولا يمكن ان تكون المبة غير شخصية ، بل لا بدّ ان ان تكون المبة صلة شخص بشخص .
نتصوّر بسهولة ان يقوم العالِم بطلب الحقيقة بدون ان يُجّل منها شخصًا .




 ケミQ

يكون كائنًا مُحبًّا ليجعل من نفسه كائنًا محبوبًا هـ . القول رائع ، لكني لا ولا ولن انِ استطيع أبدًا ، في اي بُتمع كان ، ان اقول في كائن بشري إنه يحبني وسيحبني
 والمال الني اقول ذلك في الله، هذا هو ايماني ، هذه هي نواة قانون الايمان المسيتي، هذا هو الانبيل كلّه.

الخطوة الخامسة :
ليس هذا الأحد إلاًّ حبة
بقيت الخطوة الأخيرة : من يقول لي إن الله محبة؟ يسوع المسيح ويسوع
 الايمان الثالثة ، في رأي البمّع الثاتيكاني الأول : إنه فائق الطبيعة البشرية ، اي
 للانسان ان يتقبّل العطية التي يقدّمها وأن يعتنقها . والعقائد؟ والأسرار؟ والأخلاقية؟ والمؤسَّة الكنسية؟ إنها بحمل ما با يلزمنا لكيلا نخدع انفسنا في ما مي المبة. . بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ليس المقصود ولا يككن ان يكون إلاَّ شروط المهبة ونتائج المبة . الفرق الكبير بين المؤمن وغير المؤمن هو ان غير المؤرو المؤمن يخضع لضميره وان
 خضوعي لضميري الذي يأمرني باحترام وتعزيز التيم التي تسمَّى المق والحمال والعدل والحرية ، احبٌ أحدًا يَبْني . في كل ذلك العصري : كل شيء او لا شيء، وكل شيء فورًا. ان عَش الاني الانيل هو
 فبدون الزمن، زمن الحياة، لا تكون سعادثنا الأبدية من عمل أيدينا. اذا ملم

يكن اللّ إلاًّ عحبة ، لا يسعه إلاًّ ان يريد ان تكون سعادتنا الأبدية بناء انفسنا بأنفسنا طوالَ صيرورة.

عَيش الانجيل هو اختيار المسيح مريُّا للحرية
فالانجيل مِقياسي اذًا. هذه كلمة من الكلِات التي لا نستغني عنها لنفهم ذلك. ليس المقياس تعلمات، اي قانونًا جاملًا ووصية تدخل في تفاصيل
 النساء في بلد معيَّن ان يرتدين الفستان نفسه، بل فل في إمكان كل املا امرأة ان تبتكر
 اعاله الى آخِرها، امينًا لمقايسى موسيقى زمنه، ، مع أنه كان مبتّكرًا رائعًا .
 وفي حياتنا العاطفية وفي صلاتنا وفي حياتنا الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . ان الله لا يخلق إلأَّ خلأَّين. فالانيل هو اذًا نور لحياتنا اللازمة وغير الكافية .

الاختيار الحرّ هو في ملتقى الانجيل وتحليل معيَّن






يكن إبداء الرأي فية سياسة بلدٍ راقٍ بِدٍ بدون الاهتّام بالبلاد النامية.

 صحيحًا . ان اكتفيت بُ بالانجيل، من دون ان ان احصل على الكناءة على مستوى YOI
 احل يكتني بأن يكون أمينًا هلذه الحملة : (امن ضربك على خلى خدّك الأيمن ، فحوِّل


 دون الرجوع الى الانيلل، كانت الخالقيتي اخلاقية وثنية ، او ما يسمَّى باللغة الـا
 يجب عليَّ ان اتَّخذ قراري، مع التعرّض لـميع الأخطار التي يتضمّنها هنا


: |qV| صدرت في (ان ان الحياة المسيحية هي في جوهرها حياة في سبيل العدل وايمبة. قد


 اللهُ مُبُعَاً . لكن المسيح، الذي اعطانا وصية المبة ، يدعنا نُعمل العقل لنعرف بأية شروط تكون المحبة صحيحة . تلك هي نقطة الانطالاق . الا (Y الانسان ان يكون عادلاً نحو الأشياء او ان يحبت الأشياء، بل المستهدفون هم




 بقدر كبير او قليل : الولادة والفشل والمرض والثورة والإضراب الخ) . واذا

أردنا ان يكون عدلنا ومهبتنا حقيقيَنْ، لا نظريَّن، لا بدّ ان يُنظر الى الأشخاص في ظروفهم الحقيقية والحياتية. W

 رُكام فُسالة في انكلترة قبل سنين وأدَّى الى حادث ، بشت النقابات عن رالمسؤولٍات وتساءلت هل يحق بناء مدرسة على بعل بضع المئات من الامتار منار من ;ُكام فُسالة وفي ارض كان معروفًا أنها متحركة .
 هو داخلَ حريتنا ، فإن جوهر البشرية هو الحرية . وعيش الانجيل هو الالتحاق

 ضمنَ المواقف والأحداث . § ) في العالم المعقَّد الذي نعيش فيه والذي تبدو فيه جميع الأشياء مترابطة ، نرى ان القرارات الحقيقية التي تغلِّب العدل والأخوَّة هي في آخر الأمر قرارات سياسية (بالمعنى الواسع ، اي كل ما ما يختص بحياة البشر في المُتمع ) .

 القيام بأعال فردية رائعة، "ولكنها لا تؤدّي الى حلو الول حقيقية علا


الاهتام بعصير اخوتهم المرتطين بكواقف تتعلّق بالعدل والظلم الما ملا


 لذلك الرجل وسكب الزيت والخمر على جروحه، الزيت للتسكين والخمر ror

للتطهير، ثم الذهاب به الم اقرب فندق والطلب من صاحب الفندق أن يعتي


المال ان لم يكْفِ المبلغ الأول . لو روى المسيح ذلك المثل في ايامنا، لمَما طلب منَّا ان نعود بالمخِّلِّة الى البريّة والى لصوص يتردّدون الى الأماكن المقن المِرة ، كما نرى اليوم في بعض



 أين هم اللصوص؟ وما العمل الآن لِمَنع اللصوص من السرقة؟ تلك ها هي الكا الأسئلة المقيقية، وهي واقعية. لا يستطيع المسيحي ان يكتي بالـي بالشفقة على مصائب انسان مسكين او جريح، بل عليه ان يعمل ، بطريقة مباشرة او غير



وعليه أيضًا ان يتساءل عن نفسه وآرائه وعن الاهتام بام بامتيازاته.


 للمشا كل التي يشكو منها اخوتي ، اعترف بأني ارتاح للعمل في بحموعة ، وأتيّي بالشكر جميع النين في امكانهم ان يساعدوني على التفكير. لن يفرضوا عليّ

 البحالات العائلية والاقتصادية والسياسية، لكيلا تناقض حياتي متطلّاتبات الانجيل الأساسية ، بل لتعمل على تحقيق مصالحة البشر المعبرّ عنها في سرّ القربان الذي اششرك فيه، لانيّما وان المقصود هو مصhالـة ، لا فردية فقط ، بل شاملة :

فكيف يكن ألاًّ يتدخَّل الُُعد الاقتصادي والسياسي؟
 الفعّالية في الجال الزمني. واجبي، لا اقول : ان أجدها انها ، لأن الأمور معقَّدة ،

 البريح من أعلى حصانه ، فقال له : اُشفق عليك، ايا أنا أخي المسكين، والئي
 التوفيق ! وما رأيكم في مسيحيين يذهمبون الى زيارة انسان فقير في بي بيت حقير
 ان الكنيسة تحبّك ! لو علمتَ كم تحبّك الكنيسة ! فإلى اللقاء ! اتمنَّى ألاَّ نجد مثل تلك الواقف !







 المال السياسي (افهم دائمًا هذه الكلمة بكعناها الشامل ، لا بار المعنى الالتزام في حزب سياسي) ثقل سياسي ايابابي ـ كثير من الناس يرون أن أن لا يمارسوا السياسة
 سسبة قوى في بلد من البلدان وني العالم : فهناك القوى الأدبية والعسكرية والاقتصادية الخ . لا يكوز ان نتكلمّ سووء على القوة : فالعافية مثلاً هي قوة . يبب التكلّم بسوء على العنف، فهو شيء يختلف كل الاختلاف عن العافية ،

لأن العنف قوّة منفصلة عن العقل ، فتصبح بالتالي حيوانية . ان حلول العنف، باستثاء التي ورد ذكرها في رسالة البابا بولس السادس "(رقي" الشعوب") ، ليست حلولاً صالـة .
 اكان الكالام على المسائل الاقتصادية ام الدولية ، اين هي قوى المقاومة السلبية . لا أريد ان أجرح أحدًا بالاشارة الى بعض المهن التي أدّت التحاية التحاليل الى عدّها



المنتظرة من قِبل الأوساط المهنية او الاجتاعية المعينّة .
 بالسياسة، لأنه يوسِّ الأيدي دائمًا . وكان هناك شُ شعار في الأوساط الكاثوانوليكية يقول : قبل كل شيء، المافظة على أيد طاهرة . لو كان الأمر لا يزال علا على الى الى

 لاسياسية ، اي عدم سياسة، بل هي ثقل سياسي حقيقي . ان أسوأ الأوساخ هو
 عمل ، لا يرتكب الاخطاء أبدًا، ، لكن حياته كلّها خطأ . فأسوأ الامور هو ان ان الْ يمارس الانسان ثقالٍ سياسيًا ، مع زعمه أنه لا لا يمارس السياسة . ففي هذه الحال ، يذهب الانسان ضحانية ورائته : أبي الذي ... جلدّي



 ذلك هو الذي سيرمي ورقة في صندوق الاقتراع. لست حرًّا ، لأنك لم لم تعمل على تحرير نفسك. لا أقول ابلًا إن المسيحي حرّ في خياراته السياسية او
 يكون انسانًا حرًا نظر عن كثبَ في نفسه ليكون له عمل اصيل على الصّل الصعيد
 اكتساب حريتنا الشخصية يمرّ بالسعي والعمل والقيام بالمهمة الششرية من اجر اجل حرية جميع الناس . وإلاًّ، فكونوا على حذر ، لا تكون حريتنا حرية حقيقية.

يسوع هو الانسان الحرّ بحرية الله الأزلية
 كانت البوذية او الاسلام يربّيان حريتي تربية افضل ، لوجا الوجب علئَّ ان ان اعتنق
 افضّل الحقيقة . فيمكنني ان اقول : أحب يسوع المسيح، لكني افضّل العلى المى


 ان ترتفع بالانسان الى علو الانجيل. هذا هو يقيني، هنا ها ها هو ايعاني . الاني لا تقوم حرية الانسان على القيام بما يريد، بل بل على ارادة ما ما يعمل ، الا الي على
 حياته. فالحرية الحقيقية هي القدرة على مواجهة الموت ، لا الموت الألانير ، لألما والنهائي حتمًا ، بل ذلك الموت اليومي الذي تفترضه ممارسة العدل والمق والحرية. لا يستطيع الانسان ان يبذل نفسه ويتفظ
 تضحيات حقيقية. علينا ان نتعلًّم ان نموت عن أنفسنا ، لأننا عبيد انفسنا
 الانسان الحرّ هو المسيح، فقد فضَّل الموت على إنكار نغسه . انه شاهد لحرية الاله الأزلية.

YOV

افهموا ان الحرية لِيست القدرة على الاختيار بين الخير والشرُ . هذه هـي



ووضع امام الاختيار وجرّب.
ان مشهد التجربة في البرية مشهج رئيسي الى ابعد حد اله وهو وهو تركيبة ادبية
 استخدام قدرة الله للسيطرة . لو أصغى يسوع الى كالام الشيطان، لكان الكانت حياته
 بِّدر ما نريد ان يكُون الهُ إلهًا يسودنا ويتحكّم فينا ، لـخوفنا ان ان نكون اناسًا أحرارًا حقًاً .




 بهنة شاقة . ما أغرب الإله الذي يُسرّ بأن نستقيل بين يدِه بلا قيد ولا شرط! إ
 الاطلاق.

بعض نقاط كلتأمّل في حرية المسيح






اليوم، بل يجب الطموح إليه.
الحرية هي القبول بالشعور بالغربة، وهذا امر شاق جلدًا ، لأنه الفقر الـميقي. إنه النقطة التي تترادف فيها الحرية والفقر . والمقصود هو موقف اساسي



الـغرافي) والشعور بالغربة
ان الشعور بالغربة التامة أمر رهيب . وهناك ألوف من الناس الن يشعرون بالغ بالغربة

 الآخر ملاكّين طريقة" معيّنة في صياغة العقائد. يزعم الناس النهم يملكون الحقيقة، وينسون ان الحقيقة هي التي تملكهم، فيرفضون الشعون الشور بالغربة ويمون، من غير ان يعرفوا، على نقيض الانيلـ .
 / / /



 ابي . هذه هي الحرية.


 وقال لمم : إنهم جائعون ، أفتريدون ان أمنعهم عن الأكل ؟ اجل اجل، هناك شاك شريعة وضعية، لكن الحبة فوقها. حرية المسيح بالنسبة الى أقوال الناس .
\& ) بعد ذلك بقللِ ، كان هناك رجل أشلّ اليد منذ زمن طويل ، فسأل








 ,حرية بالنسبة الى المحد البشري، وبالنسبة الى جميع الضغوط التي من شأنها ان تُحيده عن الطريق .

 هنا الصمت ! حرية يسوع بالنسبة الى اصحاب الماب المناصب والأعيان والعظاء. إنه
 بفحص ضممر . يحسن بنا ان نقرأ رسالة القديس يعقوب، لأننا نجد فيها امورًا

رهيبة في الحرية المسيحية المقيقية.
(V وجهه. إنه وجه انسان حرّ فضَّل الموت على إنكار غاية حياته. كانت غان غاية
 الجلجثة ، ولكانت حياته قديرة ومُجَّدة، ولَعاش مطمئنًا سنين طويلة ، ولَمـا
 والذي لا يسعه إلاًّ ان يناقض جميع السعادات الكاذبة التي يسعى الانسان وراءها

لا يكوز ان تخدع انفسنا ، لأن المسيحية تناقض الانسان. إنها تُكمله وتُنمي شخصيته، ولكن بتناقضها إيّاه. اذا حُوِّل الماء الى خمر في قان انانا (رمز العيد) ،

 الى السعادة. ان كان ايمانك المسيحي لا يصدم النين حولك، فيُخشى ألاًّ

 والاجتاعية والسياسية . نشكو أمرنا ونقول في انفسنا إن العالم يسير سيرًا سيئًا وإننا
 لكن الرهان هو الصليب. فإن كان المسيحي يفعل ما عليه ان يفعل ، وان كان ان ان ان الم

 تحديد المبة نفسه. محبة الناس هي الرغبة في ان يكونوا (بالمعنى القوي) . والرغبة




 (غل ه/ اس ) . اذا فههنا أن بين المحبة والحرية تطابقًا وارتباطًا وثيقًا وعميقًا ، فهمنا حقًا جوهر الايمان.

الصلاة

قد يبدو تناول مثل هذا الموضوع في آّآمنا تنازلاً للعادة البحارية ـ لا يُسن

 بعد ذلك بينون في اتّجاه معاكس . عرفنا جيل الالتزام، تالك الكلمة التي روَّجها عانوئيل مونييه بعد البيل الذي سادته شخصية اندريه جيد والني يككن تسميته جيل الهِّاية . ان الالتزام المام
 الأمر ، وقليل الفُعًالية في الظاهر ، فإنه يقتضي القيام بتحاليل شاقّة على الصعيد


فِّالاً تقتضي جميعها بذل جهد كبير .

 في اهمال البعد العمودي، أي الصلة بالهة، أخذا الناس بعودون إليه. من
 يبب البمع بِّ الُُعد الافقي والبعد العمودي ، يبب ان (ايساير التوسيعَ في الزمنيات تركيز" في الروحانيات) . فإن الصلاة بدون الالتزام ليست أفضل من الالتزام بدون الصالة . لا rim

يكسن ان نرى هذا الحيل الني يعود فيكتشف اههية الصالة ، وعلينا ان نبتهج بهذا الأمر ك ينسى بسبب ذلك ما يقتضيه الالتزام والعمل والقيام•بالمهمة البشرية .

كيف نصلّي؟
هل تصبّ الازمة الحالية التي تمرّ بها الكنيسة في تجديد التصوُّف هـ هذه أمنيتنا ، لا سيّما وان جميع الازمات التي عرفها تاريخ الكنيسة صنَّت في تجديد
 التصوُّف ازدهارًا رائعًا في القرن الفرنسي السابع عشر . وقد نكون مُقبلين على


يكون، وسنقول بأية شروط يكون. أوضّح، قبل كل شيء، أن الصالاة عنصر اساسي من عناصر الحياة
 القدس" . ان الحياة الروحية هي الحياة بدون اي زيادة ، لكنها تُعاش مع الروح القدس . يقول بعض الناس : همومي وأعالي كثيرة جدًا، حتى اني لا الـا اجد الـد
 انكمم لا تجدون المَّسُع من الوقت للصالاة، ولا تقولوا إن نشاطكم البشري غريب عن حياتكم الروحية.
فإن يوحنا الصيلبي يقول لنا إننا سنُدان على المبة. والحال المال ان المبة

 وبكلمة واحدة في الحياة كلها.

الانيل صريح الى اقصى حد في امر الصلاة . اكتني بلفت نظركم الى الى الم الم جملتَنْ أختارهما من بين مختلف اقوال يسوع في الصالاة : اي يجب المداومة على
 عليك بابها" (متى 7/7) .
ان الروح القدس نفسه هو الني يهدي الى البرّية والني يُّمع الناس في جاعة اخوية . من أولّل الكتاب المقدّس الى آخره ، تدوّي لازمة موضوع البرية .


 تشُت الشعوب في اختلاط اللغات ، وأمَّا العنصرة فهي تجّمُع الشعوب في فهم

نجد في تقلد الحياة الرهبانية ثلاث صيغ للصالة :
 اذ انها امتداد لصلاة المسيح نفسها ، وحول الافخارستيا صلاة الفرض الالهي


وراهبات وكهنة يقيمون تلك الصالاة ، صلاة الفرض الالمي الطقسية. - الصلاة الخاصة او في السرّ ، اي ما يسمّونه الصلاة العقلية ، ذلك الك

 الخفية") . من الواضح ان المجرة هي رمز . فالحجرة الـقيقية هي المجرة الباطنية

- الصالاة العادية، الصالاة الدائمة، الصاة المتغغلة في العمل ، التي يقوم بها الانسان من غير ان يعرف انه يصلّي . هذه الصيغة تلبّي طلب يسوع في



 ووع انه لا ينظر اليها ، يعلم بأنها هنا وبأنه ، ان ابتعدت ، انتبه للأمر على الفور .

صعوبات الصلاة في السرّ
ان ميلنا الطبيعي الى البحث عن السهولة غالبًا ها يمحملنا على اختّصار صيغة الصالاة الثانية، وهي الصالاة التي نتوقّف فيها عن العمل وعن النشاط النا


 الداءمة) أيضًا ، لكنهم يظنّون أن بإمكانها الانهم الاستغناء عن مكارسة الصالاة العقلية . يُخشى ان يبقى الافخارستيا سطحيًا وألاً تصبح الليتر جية التي تقام امامنا ليتر جية الما
 تدوم. هذا هو الخطر الذي يتعرَّض له في ايًّامنا كثير من الجماعات المات الصغيرة

 يكن الى جانها ما نسمّيه أوقاتًا مكُّفّة للصالة . فالنظر الى اللهُ في سياق حياتنا



سبيل الله، بل بلا بالنسبة الى انفسنا وفي سبيلها . نعلم عن خبرة الى اي حلّ يصعب علينا ان نقول حقًا : لِأتِ ملكوتك الِّك
 في قلوبنا : لأَعملْ على محيء ملكوتك ، لتعملْ رهبانيتي على بحيء ملكوتك ؛

لتعمل الحركة المسيحية او الرسولية التي انتمي اليها على بميء ملكوتك .

 طريق ملكوتك، وهذا هو ادنى درجة في الانخطاط والكذب والنى النفاق !

 كلات أسمى، قلنا ان الانسان يحب ان يتفانى في خلدمة الآخرين ويتّوَّقّ فرح التفاني. وان كان شابًا ، كان يحبّ حياة النشاط ، فيصبح بحرَّد التوقُف عن

 الصالاة هي استراحة وعدم حركة وانتظار وخضوع. النشاط المُكَّف، تبدو الصلاة نوعًا من الموت، والحال ان ان الانسان ينفر من

الموت.
ومن الاسباب التي تُنع الكثيرين عن الانصراف الى الصالاة بضعَ دقائق
 والحرارة؟ وهل الرجل يستطيع ان يحبّ اله كما يحبَ امرأة؟ أفليس الأمر يختلف كل الاختلافْ؟ وهل الاهتزاز الاحساسي الني يشعر به الانسان في الحب البشري يصلح لِمَّة اللهّ وان نقص ذلك الاهتزاز في الْسَشَرَ ، فهل تبقى

المسألة مسألة صالمب؟ وهناك المذر في الاستبطان : في زمن التحليل النفساني الذي نخن فيه ،
 والشابَّات، المطَّعون بعض الشيء على نفسانية الاعاق، يُـُلون باعتراضات


 YTV

ليس سوى ارادة النفس ، او ، كا قال لاهوتي بروتستانتي كبير (بونهوفر) ، (\# ينصرف الانسان الى ثرثرة حميمة مع نفسها) . وصلاة الطلب تثير أيضًا بعض المشاكِ عل عند الانسان العصري. افليست استغاثة الخليقة بالهُ في آخر الامر حيلة مقدَّسة لتشجيع الانسان من من النا لالناحية
 النفساني والبعد الروحي 6 بين الحياة الباطنية وهي الحياة مع النفس (فلالعاشق حياة باطنية وللفيلسوف حياة باطنية) والحياة الروحية وهي حياة مع الما
 يُرفَع؟" افليس ارتغاع الانسان الذي يصلّي أفضل استجابة لصاته؟

خطر الوقوع في صلاة وثنية

ليست الصالة ظاهرة وموقفًا خاصًّا بالدين المسيحي ، فإن (ـ الوثينين") ،
 الالتزام، يجب اضفاؤه على الصلاة أيضًا ، لأن الصالاة ليست النا النيلية تلقائيأيا.
 التميز البروتستانتي الاصل ، ولكن ليس في ذلك ما يبرِّ التصريح بأنها خاطئ ئلانئ.


 يظهر على وجه الارض ، في حين ان الزمن الناي الذي يفصلنا عن ابراهيم لا يبلغ اربعة آلاف سنة .
نتساءل هل كان الانسان، ملدَّة تلك الألوف والألوف من السنين،

حيوانًا متديِّنا ، بسسب العبارة التي وردت على لسان ارسططاليس. أنكر ماركس

 الانسان للانسان، في المُتمع الخالي من الطبقات . أظنّ أن معظم الماركسيين ليسوا أمناء لماركس في هذا الأمر، وأن المفكّرين الماركسيين عدلوا عن هنا ونا

 الايمان وبصفته قابلاً للنظر إليه بععزل عن الايمان. إنه أمر يلبّي بعض حاجي الانسان، وهي تعود الى نوذجَين اساسيين.

الحاجة الى الأمن والثبات

 والصاعقة والمرض والحوادث والموت . وفي اتَّامنا أيضًا ، نحن المَّعين أنَّنا مثقَّون




 ان يبقى كل شيء على حاله. والدين هو ما ما يربط بما لا يتبدّلّل ، اي بذلك

الماضي الاصلي حيث كان كل شيء على زعمهم صافيًا . نلمس هنا باليد أمرًا على جانب كبير من الأهمية ، وهو الترابط المَتَّم بين البعد السياسي والبعد الديني. ذلك بأن السلطة القائمة ايًّا كانت (مَلَكية او او الما ديمقراطية او آستبدادية) ، وهي تبتغي البقاء طبعًا وتتخوّف من التغيير ، لا تتفوَّق على الضائر . إنها تسنّ القوانين، لكنها لا تسشطيع، ، بصفتها سلطة 379

سياسية، ان تُرغم الضائر على احترام تلك القوانين. فهي لا تتفوّق على
 الاستقرار ويُرغمون الضائر على الخضضع للقوانين التي تُصدرها الدولة ، بيـيث ان يصبح الكهنة العاونين الطبيعين لسياسة الحافظة (راجع هصر الفراعنة

وحضارة اليونان ورومة الخ) . ومن هنا الخطر الدائم الذي يتعرّض له رجال الد الدين الدين في العالم كله ، اي الي خطر التراجع الى كهنوت وثني . فالدين يقتضيرِ من الكاهن ، يقتضي باسم الها الهـ ،
 بالعقوبات الابدية ، حيث لا تستطيع السلطة القائهة ان تلوِّ إلاًّ بالسجن او او الِّ
 التجربة. واذا جهل كاهن هذا الأمر، كانت تربيته سيِّة او كان تصرّفه

صبيانًا .
ولا شك ان مثل هذا الموقف يؤدّي الى تصوُرٍ خِدَّاع خطير ، وهو تصورُ
 الوضع القائم ولكيلا يكون الستمٍبل مهدِدًٍا، ذلك المستقبل المرتبط بتقلُّات

رهيبة
الحاجة الى إبعاد رهبة الإلهي أعود فأوضّح، تُنُّا لسوء الفهم، اني لا اتكلّم على الايمان المسيتي ، بل على الدين وبصفته ظاهرة عامّة . ان حاجة الانسان الثانية التي تولِّد الدين هي الاني

 الشمس او الصاعقة؟ لا يدري. ما يككن تأكيده هو ان الوثنية عبدت كا كل شيء وقدست جميع ما في الطبيعة : فهناكُ البقرات المقدّسة والـيَّات المقدّسَّة والاشجار المقدّسة والحجارة المقدَّسة . يتصوَّر الانسان الوثني عفويًا وجود قدرة

عُللا وراء الظواهر الطبيعية في نوع من عالم آخَرَ 6 ما سمَّاه نتشْهِ، في كتابه |(انتقاد الدين" ، (هعالمًا خَلْفيًا" .

 قدرة تُطلع الشمس وتُتزل المطر المفيد، لكنها قدرة أيضًا تُرسل الاعاصير
 هذه هي الصورة المزلية التي يمكن النظر بها الى الصالة ، وهي صالاة
 الذي يريد ان يستميل عطف الإله ، يستعمل صلوات (ترضي الإلل) وذانِائح (من شأنها ان تسگِّن الإله القدير) . وهكذا، يظهر الدين بمظهر نظام رُتب وممارسات تُقام لاستمالة عطف الإله . وهذه الرتب والمارسارسات تنقلب الى الى عادات، وتُعدّ هذه العادات مقدَّسة ، اي ان الانسان يقدسن العادة ! هذا هو الدين المض ، اي الخالي من الايمان.

استخدام الله
هناك أدب ضخم تأثّر بما كتبه ماركس ونْتْشِه وفرويد، ورلقد استغلَّ موضوع الدين الذي يؤدّي الى إله يعيش في الماضي وني عالم خَكَي، والم الم مارسات ورتب : ومن الواضح أنها صور هزلية للصالة ، وهي لا تسقط ما لم نقدر على إسقاط صور الله الهزلية . هناك توازٍ ألما بين صور اللّه الهزلية وصور الصالاة المزلية. ولا شك ان بمموعاتنا المسيحية العصرية لا تخلو من بقايا الوثنية. ومن أغلظ الصور المزلية عن الله وألْبقها صورةُ اللاحر الا كبر ، الإله الذي يفيدنا في تلبية حاجاتنا ، والقدير الذي نستغيث به هِ حين نضطرّ الى الاعتراف بعجزنا . وفي هذه الحال ، تكون الصالاة صلاة مفيدة تُرفع الى إله يُعدّ مفيدًا ، كغرضٍ للاسشهلاك الروحي ، وكالقائم بسدّ حا حاجاتنا . ان اردنا أن نكون مسيحيين على وجه اصيل ، وجب علينا ان ينتهي بنا rVI

الأمر الى الاعتقاد بأن الله غير مفيد. فانطالاقًا من الايكان بإله لـسنا بحاجة إليه
 وكل فائدة نُدخلها في المب تؤدّي الى موت الحب وبالتالي الى الى موت المسيحية .

 الـاجة هي من اجل النفس ، أَمَّا الرغبة فهي الرغبة في الآخَ من من أجله هو ، لا لا






 الرغبة.
علينا نـن المسيحيين ان نحاور العالَم الملحد الني يحيط بنا . وتلك المسائل






 اقول إنه سيزول، بل انه يكاد ان يزول، بععنى انه متناسب عكـًا مع تقدّم العلم

لماذا نصلّي؟
أُسس ضرورة الصلاة

انطاقًا من هنا ، لا نستطيع بعد الآن ان نحترس من الصالاة الانجيلية بكل معنى الكلمة ، فهي ضرورية على الاطلاق ـ الصالاة هي التي تصل بنا الى الى
 واضحًا ان الصالاة ضرورية ، اي ان الكالام على الله يجب ان يؤدّي الم كالمام



 كلاٌ منها يكني في حد ذاته.

الهة نفسه يسألنا
ان صلاة الانسان هي تلبية لسؤال من اللّ. لا بلّ من التحفّظ في الكا بالكام


 في عائلة مثلاً، لا يأمر بعضهم بعضًا ، بل يسأل بعضهم بعضًا ، ويُعْبَر عن


 فإن وصايا الله تدلّ على عتبة لا عبَّة دونها .
 rve

هو وعد النفس ووعد الكائن المبوب بعدم استخدام وسائل القدرة في
 من الإغواء البريء حتى الاغتصاب الخسيس، وبا وبين الاثنين كل انواع

استخلدام وسائل القدرة . ان الهُ قدير ؛ لكن قدرته تقوم على رفض استخدام الما القدرة : هذا هو
 هي ، بالحرف الواحد ، التخلّي عن القدرة، والذي يتخلّى عن القدرة لا يأمر ؛ بل يسأل . فالهُ يسألنا . والمياة مع اللهُ هي تبادل السؤال، وهي ، من كلا الطرفَين، عبارة عن
 مستوى مككن من الوجود. أرهب ما في حياة الانـة الانسان ان يمسي حقيرًا من دون


 وفرحه . يأمرنا القديس بولس بالاقتداء باللّه. وهذا أمر لا يالا يكننا فيه ان نستغني عن الاقتداء بالاله الذي لايزال سائلاً امام الانسان.

اللهة ضمير المخاطَب لا يستطيع ابدًا ان يصبح ضمير الغائب








شيء حوار . فهناك الموار مع انفسنا ونسمّيه الفِكر، وهناك الحوار مع الاشياء او عع الاحداث ونسمّيه العمل، وهنار اك الحوار مع الآخرين ونسمّيه الرفقة او الصداقة او الحب، وهناك الحوار مع الله ونسمّيه الصالةة .لاحن


 هو اكثر (أَنا) همني، وهو داخلَ جميع الحوارات التيٍ أقيمها مع نفسي او او مع
 اوغسطينس : ان الله هو فيَّ وهو أكثر (اأنا) منّي .

 وهي احدى روايات دستويفسكي، انتحر شخص لأنه لم يستطع ان يصمدل لنظر الله الذي كان يغتصبه . ولذلك لا يخلو الكام على نظر الهُ الهُ من الخطر ، فإنه

ليس هو نظرًا ينظر ، وبالأحرى نظرًا يراقب .




 على نفسه في الحمَّام وظنَّ انه جُنَّ، قائلاً في نفسه : ان ان نظر اللّه الهُ اغتصب ضميري، اغتصبه للأبد. وفي ذلك الهين أخذ يفقد الايمان.

 ليست لي أية رغبة ان اكون مشهدًا لكم ، ولا اريد ان اكون الون مشهدًا لأحد من الناس ، حتى ولو سُمِي اللهُ وارفض ذلك بلك باسم كرامتي . ان الاله الني كشفه rvo

لنا يسوع المسيح ليس هو ، والحمد لهّ، إلهًا ينظر الينا، بل هو إله يعانقنا ، وهذا امر يختلف كل الاختالف.

الصلاة إسرار متبادل بين اللة والانسان

 الله : كيف يخفق قلب الله؟ ومن هو الله؟ وما هي حياته؟ وسرِّهُ؟ هذا سِرّ ، كما التّي سِرٌ لكم :
 إن كنت احبّكم . لا إسرار من دون حبّ (لن اقول مكهول صادفته في الشارع إني سأروي له قصة ححاتي كلها) ، ولا حبّ من دون إن إسرار (لا اتصوّر الخطيب

 الحبّ، وهو فوق الصداقة، يزداد الإسرار عمقًا حتى الشفافية.
 إسرار متبادَل . ليسٍ الصالة بحرّد تالاوة عبارات، بل هي بالان بالأحرى حديث


 بل ان نكون في موقف حق في العمق ، وهو موقف ابناء وبنات لله في طور

التأليه. فن الطبيعي ان يكون موقفنا موقفًا بنويًا ، اي إسراريًا .


 هذه الحلالة ، صفة الكالام العليا. ما من شيء يخلو من التعبير، وما لا يعبَّر عنه

ينخطّ وينتهي بالزوال. . والصلاة هي التعبير عن الايمان.

## الصصلاة هي تقبُل عطية الهد


 هنا ما تُتاز به المسيحية . كثير من غير المسيحيين يعطون كثيرًا ، ولا بحال للشك في السخاء الاصيل الذي يظهره الكثير منهم. على هذا المستوى، ليس لدينا لـينا


 ونعطي اخوتنا تلك المبة التي يهب الله لنا ان ان نعطيها كتب الأب هنري دي لوباك ذات يوم : اهكل نشاط يستحق ان يسمَّى
 ولكن من المككن ان نستبدل بها كلمة تقبُّل، ولا أظنّ ان عند بني جيلنا تحفُّظُ لمفردات التقُّلُ .
فليست المبة عطاء فقط ، بل هي تقبُّل أيضًا . والصالاة هي تقبّل القّبلة

 نَفَسي فيك . ان تبادل الانفاس عع تبادل التقّبل والعطية يعني تبادل النفوس في العمق . ولذلك لا يُوز الحط من شأن القبلة، فهي شيء رائع

الصلاة تُزامن الوعي لما هو الله ولا يعمل في حياتنا
 ضعيفًا جدًا الحب الذي يكنّه الوالدان ، واذا بنا فجأة ، بمناسبة كلام سمعناه او ظرف عشناه، نعي ذلك الحب على وجه أعمق .

واذا كان المقصود هو الله, فغالبًا ما يكون وعينا ضعيفًا جدًا ، ولذلك صاتنا قليلة وسيِّة . فعلى الصاة ان ترتفع عفويًا ، حالَّا نحي ، كناسبة من المناسبات، ما هو اللّ وما يعمله في حياتنا . نعي ان اللِّ، في داخل كل من اعالنا الحرّة"، يضني بُعدَا الميًا على




 التي تحاشي العدل وايمبة والاخوّة والحرية. لا خالاف على ها ها ها الأمر .



 على تعزيز العدل في هساعيه، فإن المسيح يسهم في هذا القرار ، فليس قراره قرارًا بشريًا فقط ، بل هو قرار بشري إلمي.




 في حريتي، وهذا الحضور هو فغًّال ومؤلٍّه. هناك أربع صيغ للصالاة (كانوا يسمّونها في الماضي : العبادة والشكر والاستغفار والطلب) يعبَّر عنها بأربع كلاتات :

YVA.
الهله يكننا ان نفعل ذلك أيضًا ، ولكن العبادة في نظرنا هي ، قبل كل شيء ، تقبُّل القبلة الالهية، الـ (انعَمَ" لقبلة الله، القبلة المؤلِّهة .

- شكرًا : كيف لا نتول : شكرًا لله ، حين نعي كيف يكوِّل وجه

 مثالًاعُعي للخروج من السجن ، لا يشكر الذي اعطاه كل ما لا له ليكون انسانًا حرًا. هذه صورة ناقصة لا صنع الهُ إلينا .
- عفوًا : حين أتخذ قرارات غير مؤنِّة ، اذ اني خاطئ، ماذا تريدون
 ألاًّ استغفر الله؟ هذا ما نسمّه التوبة.
 ان يهنا الروح القدس ، اي مزيدًا من الحبة وحضورًا مكثَّفًا فينا لذلك الذا الذي

هو، في الثالوث الاقدس، المبة الموهرية، كما يقول علاء اللاهوت.

 والنجاح الخخ) ، لا أعدُّه أبًا . فالطلبات المادية تعني اننا نضع انفسنا في موقف تقبُّل بنوي بالنسبة الى الله.



 والانجيل صريح في هذا الأمر : (اان أبامم الساوي يهب الروح القدس للذين rVa
 انفسنا في وضع تقبُّله.

الصلاة هي مُمارسة البانيّة لا خون ان نبالغ في التشديد على اهمية البحانيّة . فهي اسم آخر للمححبة ،
 الفن ، ولكن الفن نفسه يسوَّق والأمر واضح من نانِّ ناحية السينا مثلاً , نرى انفسنا فُستعبدين لكل شيء نافع . فعلى المسيحيين ان يهتمّوا بشقّ بمالٍ للمجَّانية في

المتمع




الاشياء تأصُّاً في الوجود البشري) .

 على مثال الخاطئة التي ورد ذكرها في الانيل والتي كان في إمكانها ان تكتي بسٍ بضع بضع قطرات الطيب على قدمي يسوع، لتكنها كسرت القارورة . فأنا





 الى نفسه ولم يقف عند هدوء الآمّن الأولى ، بل عقد النية على المغامرة حتى الـى

النهاية ، لا يلبث أن يُلقى بعيدًا عن كل ملجأ . فالفنَّانون والمتصوّفون والفلاسفة




 ان يدخلوا اللى انفسهم ويسكنوا في اعاق انفسهم ويكونوا بدورهم قادرين على انل العطاء الصحيح، ان يكونوا انفسهم ("مُعْطين") .






(الأب هنري دي لوباك) .



 اقصى حد ، لا يكون الله اللهًا لنا إلآّ إن حُرمنا الشعور به ، لأنَّا ، كلًّا شعرنا
 الدينية . كانت تريزيا الأقيلية تقول : لا استغرب ان ان تحتاج نُسِّات مثلي الى الى الى العاطفة للقيام بالصلاة، لكن حين أرى رجالاً بالغين لا يصلّون إلآلَّ إن شعروا برغبة في الصالاة، لا يسعني إلاًّا ان آسف. تلا وأختم بالصالاة الرائعة التي ألّفها صلجينستين يوم نال جائزة نوبل: ral
"اما أسهلَ عليًّ ان أعيش معكَ، يا رب
 حين يرتبك عقلي فيتوارى او ينثي حين لا يرى أذكى الناس أبعد من هذا المساء ولا يعلمون ما يجب عمله غيدًا أنت تبثٌ فيَّ اليقين الهادئ بأنك موجود وبأنك تسهر على ألاًّ تكون جميع سبُل الخير مُغْقَة . على قمّة البِد الارضي أتأمَّل مندهشًا ذلك الكّريق المارّ باليأس ذلك الطريق الذي استطعتُ فيه، ، حتى أنا ان أُرسل الى البشرية شعاعًا من أشعّتك . وما بتي عليّ ان أرسله ستهبه لي. وكل ما لن أنجح في إرساله يعني أنَك خَصصتَ بِ أناسًا آخرين ". .

مقاومة الشر والألم

أخشى ان اتناول اليوم ما يسمَّى مشكلة الشر والألم، لأنه بقدر ما يبدو


 ليست بكلول . ومع ذلك ، لا سبيل الى إهمال هذه المسألة ، لأنها مسألة مطروحة

وهي مطروحة منذ ان وُجد الانسان على وجه الارض .
 والألم . وافضّل ان اقول إننا أمام حجر عثرة ، لا امام مشكا كـلة ، لأن هِّهِ المسألكة هي قبل كل شيء حجر عثرة . وسنحاول ان نرى كيف يكانـنا ان نيوِّل حجر العثرة الم سرّ .

الشرّ حجر عثرة...

 والمشكلة تُثار بالنسبة الى المسيحي بحدّة خاصَة ، لأن المسيحي لا يؤمن بالثنائية ، rır

لا يؤمن بأن هناك مبدأً ازليًا للشر تّاه مبدأ ازلي للخير هو الهُ . نقول بأن الهُ هو

 ومن جهة أخرى، نقول بأن الله ليس هو إلأَّ عحبة وبأنه لا يكا يكن ان يكون




 والمرض والوباء والخيانة العاطفية والحِداد الخ" .



 لتبرئته من كل ما في العالم من شر ومن ألم

ثلاث موافعات كتبيرئة الله
أرى ان جميع تلك الماولات لتبرئة الله لا تنجح، ولنا ولكّك أريد أن أوصيكم بأن تكونوا على حذر شديد في استعال تلك المجج.
I. يقال ان الأم هو ظِلّ الخير

 رَمْرانت، لا غنى عنها للحصول على التكامل الإجالي، وأن النور لا يلا لا لانون
$r \wedge \varepsilon$






 نظر هتلر ، كان القضاء على ستة ملايين من اليهود شرطًا لا بدّ منه لتقدّا مِّم

 فلا يصبح الألم سوى ازمة نوّ ، وتكون الحرب ولادة التا التاريخ، وتُكِّن التضحية بالاجيال الحاضرة من الوصول الى بكتمع المستقبل . على المسيحي ان يرفض مثل هنا الدليل ، لأنه يريد ان يقف موقف الني
 عادل، واذا كان غير عادل، فهو شرّ أيضًا . فهناك أك أدلَّة هي ، لا عقيمة فقط ، بل سيّة ومعثِّرة . ولا يمكن الدفاع عن مثل تلك النظرية الفلسفية إِلاَّ إن
 كان برديائف على صواب حين كتب : ا| اية قيمة لفكرة نظام الوام العالم





 يُستعمل بجد الهُ لتبرير الألم او الشر الذي تعانيه خليقة واعية واحلةة.

ان الحقيقة هي ؛ بالعكس، في ما قاله ايثان كرَمازون، في في رواية دوستويفسكي : ارحتى ولو أتى المصنع الكوني الواسع بأروع العجائب ولم يكلِّف
 تنسب الى الهُ أن يُعل من جيل وسيلة مرحلية لتحقيق بشرية المستقبل . فين نظر الما


الشر الذي يعانيه اشخاص بشرية. وفي هذا الموضوع، لا يثردّد الناس في المبالفة . فيقال بأن الألم على


 له ان ينحطّ كثيرًا في الخطيئة ليتمكّن من القفز ثانية والانفتاح على الـق والعدل. وقد رأى بعضهم في الألم، وحتى في الخطيئة ، وسيلة يستخلمهها الله في سبيل خالئقه . وذهب بعضهم الآخر الى القول بأن الألم علامة مهزّة المية خاصة، ولقد دمعنا جميعًا تلك الحملة (غير الـكيمة خارجًا عن الايمان ! ) :


لا شك أن فِي بيتَي أَّفُريد دي موسيه شيئًا من الصواب :


ولكن، على اي شيء يللّ ذلك؟ اذا اكان الألم تنبيًا ، يبقى اننا نستطيع، عع ماكس شيلر ؛ ان نطرح هذا السؤال : أيبب ان تكون تلك انك الاشارات
 توجع ، ويكن ان يكون هنالك معلّم غير الألم، لكي يصبح الانسان بالغًا في

الحقيقة
ويقال أيضًا : لا شكك ان الهَ لا يريد الشر ، لكنه يأذن به . ما رأيكم في
YイT

ها التميز ؟ أُكثر من علامات الاستفهام . لستم في حاجة الى ان يكون رأيكم هطابقًا لرأيي، وفي امكانكم ان تروا ان تلك المرافعات مفيدة، لكني أتركمم







الى ذروة المسيحية .


 الذي يرفض الشر هو أفضل من الاله الذي يتغاضى عن الشر .

يقالِ ان الألم هو عقاب . F





 والاشرار ، وهي كثيرًا ما تُحرق اراضي الصن الصالحين، ، في حين أنها تُخصب أراضي

 ان ينسب اليه الانسان ما يريد وان يجرّده من كل معنى . وفضالًا عن ذلك ، rav

يصبح ترّد الضمير غير معقول ووهمًا . والحال انه من الأمور السليمة ان تقف
ضائرنا وقفة المتمرّد امام الشر والألم
 والانسان البار . فكيف يككن التسليم بأن الولد يستحق الآلام التي يعانيها؟
 اصدقاء ايوب، ومناداة ايوب المتكرّرة براءته . ومن الواضح أن أله الهُ لا يقف الى الى الى جانب معزّي ايوب، فإنهم يأتونه بكلات تعزية عقيمة ولا تحدم الألم .
 أسخف من ذلك الاذّعاء الذي يرى حكم الله في المصائب الفردية او الحماعية. وهو يفترض وجود تصورٌ خاطئ عن العناية الالفية . حين كنت




 يُدخّل الله في القصة على اي وجه كان . اليكم مشالً انزلاق ارضٍ قضى على عدد من المنازل ، حيث هلك جانـ جميع


 بالعناية الالهية : لكنها لا تعمل على مستوى الاحداث ، الا بل عل على مستوى الضائر


يفعل ذلك لُضضي عليه بعدًا مؤلِّهًا . إنه يؤلِّل اعاعالنا البشرية المؤنِّة ! تلك المرافعات ، التي تحاول ان تبرّ الله من الشر ، تؤدّي دائمًا الى تبرير الشر، وهذا يعني ان الشر هو خير في آخرِ الأمر . فالشرَ المبرَّ لم يعد شرًا ،

علمًا بأن الشر هو (ما لا يبرّر )، كما كتب ج. نابرت . فلا يلا يتوصّل الانسان الى تبرير الشر من دون ان يصدم الضائر .
r.

 في الوقت ننسه، ما هناك من تناقضات في البحث عن تبرير الشر ـ هذا القول

مقبول، ولكنه لا يكني.
ان الحرية التي تتمتّع بها الخليقة تؤدّي الى احتَال استعالل هذه الـرية استعالاً سيًّا ، وبالتالي الى احتّال الوقوع في الشرّ الخلُّي ، ومن بين عواقبه المتعدّدة هناك الأَلم خاصةً . لا شك ان ان الإنسان ، وفي الكثير من الحالات الات ، هو صانع شروره. أزيلوا الانانية البشرية ، يُزلْ، ولا شُك ، قسم كبير من الألم الما لالم

 الخ) بمسؤوليات بشرية . بأي قدر يُعدّ الفرنسيون مسؤولين عن كل ما ما جرى في كمبودجيا وعن جميع التعذيبات التي تمارَس في الأرجنتين وتشيلي؟ ليس الجواب بسهل، لكني على يقين من اننا جميعًا مسؤولون ، لأننا
 ارادتنا السيِّة بتصصير في بُّد العبة . أنانيتنا مسؤولة عن اشياء كثيرة . كتب

 التي في الثانية والعشرين من عمرها والتي قالت لي إن أمّها لم تتّبّالها ولا مرَّة واحدة! من الصعب، مع كل ذلك ، ان تُربط جميع انواع الشر بربية الانسان. ケ^я

فهل يكون سوء استعالي لـريتي سببَ وجود المدود العالية والثورانات البركانية والأعاصير والأوبئة؟ من الصعب ان يُقال بأن تلك الكوارث سبيها الخئ الخطيئة .
 صبيّ، لأن الانسان خاطئ ! لا ارى اية صلة بين خطيئة الانسان وذلك ولك

الحيوان الني يطنطن ويكنغي عن النوم ...

 الألم . على, كل حال ، لستُ مسؤولاٍ عن خطيئة آدم، والكنيسة تعترف بهنا


 بيرّ الارادة غالبًا الى السعي وراء الشر . ويبدو ان ان محاودية الانسان وحلها لانها


خطيئة او ذنب.
كل محاولة لتبرير الشرُ او تفسيره محاولة فاشلة . فالضمير لا يتوقّف عن الاحتجاج • في جميع تلك الادلّة ، ينلّد الضمير بشيء يبلو غير كافِ عا على الاطاقق، ان لم نقّل سخيفًا .
... يمكن ان يصبح سرّ تطهير

 تبرير وجود الشرّ ، ألا يجب ان نكتشف الله في داخل احتجاجنا وبذل جهودنا

للقضاء على الشر أو قلَّلّا للتغلّب عليه؟ (ا يتجلّى اللهُ في الدمعة التي يسكبها الولد المتألّم، لا في نظام العالم الذي يبرٍ هذه الما الدمعة) (برديائف)
 بكن ان يكون إلاًّ عقيمًا وغير كافٍ ، والتحوّل الى موقف عملي على الانسان الانِ

 تفسيرًا لمصر الشر . لا يُطلب من الاميان تفسير الاشياء (هذه المهمة من الا اختصاص العلم والفلسفة) . ان الله لا يفسرٍ مشكلة الشر ، الْ اذ ليس هو هو ملِّلِّمًا يأتينا بأجوبة معلّم عن اسئلة نطرحها عليه. لا يلبّبي فضولنا العقلي. لا يوجد

الشر لُِفهمه بل ليقاوَم م



 اقترح عليكم بعض الخواطر البسيطة .

1. الخافظة على ما يقتضيه الضمير
 يُطلب من المسيحي، لا ان يكجب الشر كما لو كان لازمًا لإبراز رأفة الها ، بلا بل


 الأولاد في السن الثامنة ليالً في الافران .
 والسياسية أمورًا لا تسير كام يمب وأنه لا بدّ من اصلاحها . وهناك انواع انواع جديدة ral

من الشر تظهر للضمير المستيقظ ، لم يتحسَّس لها فِا هضى . يَبِ علينا ان نبقى


 به، ودائمًا بكزيد من الؤ الوعي والوضوح.
Y. الدعوة الى الفرح اقوى من الشر


 رفض الشرَ طموحًا يؤكّد لنا انْ قد تمَّ التغلّب على الشر , أليس لَأنّا جُعلنا للفرح وان دعوتنا هي السعادة ، نتتجْ على الشر والألم المفورة في صميم ضائرنا ، دعوة الى الفرح، كلى كان سخطنا على الشر والألم ما هو الآن.
بالخالاص المعروض في يسوع المسيح ؛ يبقى الانتصار ، في آخر الأمر ،
 ع ع ع/
 بهب بها الاقانيم الثالاثة انفسهم الواحل للآخر . فيكون فرحنا فرح الله نفسه.
r.r. الانتقال من اتُقُّكُ الى الكيان

في الايمان يككنا أن نضفي معنى على لامعنى الألم . لا اقول الآن :
 قدر المستطاع على تقلِله ، ان لم نقل : على القضاء عليه. وأمّا الألم ، فإني


 لا تزال تُضاء بشمس الغروب، وفجأة ينطفى كل شل شيء. لكيلا يكون الألم
 لو لم يكن المقصود سوى مشاهدة اللُ للأبد ، كما نشاهد مشهدًا جميالًا او




 اكبر المطالب : ان اكون كلِّي حبة ، بدون ايّيّ التفات الى نفسي وايّ نظر الى نفسي واي" انطواء على نفسي ان انـي لكن الواقع أن فينا غير المبة . فينا ذلك الألم ، الذي هو اعو اعمق من من كل






 لنفسه، وجب عليه الانغصال عن نغسه. لكن الانغ الانصال عن النفس هو هو ما نسمّه الألم.

 الى المبة . الألفاظ هنا تترادف : التُّلُك هو الأنانية ، والكيان هو المَالمبة . عبارة rar



 لي ذلك، استطعتُ ان ادخل اخيرًا في المبة .








 عقلي على الاقل هو لي : ألم الذلّ او الانحطاط العقلي . الما


 (TI/L بل جون الهُ : ولا يدخلِ فِّه الانسان إلاً عريانًا

سأقول بصوت المرّضة ما ما يلي :





الآن، فإنك تحبٌّا بدون ان تحبّ نفسك . ولَدي على الاقل كان لي، وأمي وحنانها كانا لي: هوذا الحِداد . نجاحي كان لي : هوذا الفشل. ماضيَّ كان لي : ها هي قواي تضعف منذ الآن وماضيَّ أخذ يشبه بيت أحد آخَر.




صورة الله الذي هو، اذا صحّ التعبير؛ مبني" منذ الازل من عطيته . الألها اليكم أخحيرًا ثالاثة نصوص، الأول لأَحد الفاسفة، ، والثاني لأحد
الروائين، والثالث لأحد العلل): :

 به ولاشى نفسه التي هي لا شيء (اي لاشیى ما هو غير مبة) ، نال تلك الك الحياة الممتلئة التي يطمح اليها، والتي لا يملك ينوعها في نفسه وـي بيب عليه ان يمطي
 في السنوات التي تلت الخرب العالمية الأولى، كان اندره جيد قيرّ قيبًا جدًا

 وضمن لها الحياة الأبدية : لا الحياة الأبدية في المستقبل، بل بل بععلها تحيا منذ



 لا تُدرك". . ولمَّا اراد ان يقدِّم للكتاب الذي دُوِّنت فيه مذكِّرات شقيقته التي $r 90$

لازمها المرض ، كتب : ا(يا مرغريتا شقيقتي، حين كنتُ ُمنقطعًا الى قوى الكون

 نفسك، أسوأ ظلال العالم. قولي لي : في نظر الخالق ، من منَّا نال النصيب الافضل ؟! .

## .

## 6(Ex) $2 ;$


الأْ


## الخاتمة

## الافخارستا يلخّص كل شيء

ان سرّ الافخارستيا عميق جدًا ووجوهه خْتلفة ومتشُعِّة جدًا ، حتى انه
 والنقطة التي تتباعد منها جميع الخطوط وتتقارب إليها . انه وحدة الله والانسان المان في المسِح، وحدة الماضي والحاضر والمستقبل ، وحدة الطبيعة والتاريخ ، وحدة
 وجوه، تلك التي افضًالها.

الاتّحاد بالمسيح الذي يبذل نفسه طعامًا

الافخارستيا هو سر المسيِ الذي يبذل نفسه طعامًا كلبشِر لِيحوِّم الى نفسه ويكوِّن بذلك جسده السرّي الذي هو الكنيسة (كلمة (ا سريّي ) لا تا تاقض


 الله شاركنا في ناسوتنا لكي نشاركه في لاهوته . وبعبارة أخرى ، غاية ناسوتنا هي تأليهنا ، والخليقة هي للعهد.
raq

فإن العها هو الحقيقة الكبرى التي تسود الكتاب المقدس ، كمختلف










 الفرنسيات إن اولادهنَ (ا يُقَّمون قضمًا ه. يريد الانسان ان ان يأكل الآخَر وأن








الذي أحبّه، تفترض الموت.





أمامه بالأحرى عقبة عنيفة , ولذلك لا يككن في هذه الحال ان نحقِّق امنية الحب

 الحب العظمى على صعيد الوجود الطبيعي، لأن طبيعة الانسان تحول الم دون زلك.
أَما المسيح، الذي هو إله وبدون خطيئة ، فإنه يستطيع ان يتخلّى عن
 وان يبقى في الوقت نفسه العريس الذي يبذل نفسه في مبيل البشرية . ولذلك ، يكقّق المسيح، ما بعد الموت، وما بعد الموت فتط، امنية المهبة العظمى . فالمسيح الذي يموت ويقوم من الموت يُعل من نفسه طعامًا ، ليِّبِ في في الحقيقة جسد جسد البشرية، على وجه أعمق من التعانق الذي لا يقرِّب بين جسدَين






 المقيقة الاساسية وهي حقيقة انصهار يُكمل الــبَّ بين الزوجَين ولا نستطيع ان نفهم ذلك، ما لم نقتنع بأن تِسّد السّ لا لا ينتهي الى

 كلها بالمسيح. فلقد صار الله انسانًا لكي يؤلّا جميع الشّهر . والافخارستيا هو تعميم عمل المسيح ما هو أساسي في الافخارستيا ليس هو برّد حضور المسيح، اذ ليس

المسيح هنا ليكون هنا ، بل هو هنا ليبذل نفسه طعامًا لنا ، فيكون الإتحاد بينه وبينّا على اتمّ وجه مثكن . ليس الافخارستيا أوَّلاً حضورًا ، بل هو هو اتّحاد، ، والاتّحاد ينترض الحضور.

حضور المسيح في الخبز والخمر
لا شكّ ان حضور المسِح في الافخارستِا هو حضور حقيتي ، لا با بل هو اكثر انواع الحضور حقيقة" لأنه حضور يـقِّق . فالافخارستا يكقِّق حضور



 ببغض ، بكيث انه لا يكننا ان نتوصَّل الى ذلك بأنفسنا . وهذه الطاقة الموحِّدة

 يكن تناوها بدون الاستعانة بالمفاهيم الفلسفية . اكتني بالتذكير بأنْ لا خلاون بين العلامة او الرمز والحقيقة . قوموا بهذا الاختبار فاطرحوا سؤالَين على احد الأولاد :
 الكفَّن الواحد على الآخر. بل بيبيكم : انها علامة تدل على الوفاق والرفقة والصداقة . فحقيقة المصافحة هي ان الاحي تكون علامة .
 مصباح يضيء من وراء زجاج ملوَّن ، بل يقول لكم انها مَنع عن المرور. فالعلامة هي حقيقة الضوء الأحمر . بتلك الأْمثلة البسيطة ، نفهم ان العلامة ليست شيئًا خارجًا عن المقيقة ، بل هي الحقيقة نفسها بأعمق ما فيها. فالقول بأن الأسرار؛ وعلى رأسها
 على الاطلاق أنها خارج الحقيقة ، بل أنها اعمق الحقائق .

الهلامة الفعًالة التي تدل على القيام بالمهمة البشرية
يُقال أحيانًا إن جسد المسيح، في القربانة المقدّسة، ، يكل عمل الخبز :



 الكيميائية . ولذلك نعترف بأن العبارة التقليدية، الصادرة عن المحمع
 جسد المسيح ، لا يمكن ان تُستعمل من دون أن تُ تُرح شرحًا طويلًا ، لأن كلمة




 امام امر فظع . مشل ذلك الإله الذي يصير انسانًا لِيحلّ محلٌ الانسان لا وان وجود



 أصبح آخَر .لا أحبٌ انا آن تُستعمل عبارة (العالَم الآخرَ "، لأنه ، بالمعنى $r \cdot r$






 يؤنِّنا ويؤلِّهنا في آن واحـا
عرضت عليًّ بعض الراهبات، ،كسن نيّة وإعجاب كبير ، كتيبًا في شرح الحضور الحقيقي للأولاد. في الصفحة الأولى ، رُسمت قربانة ، وبين الصفحة








الذي يصبح المسيح، ولا يكل" المسيح عحل" الخبز ". .








الى ورق . في احد طرفَّي القاعة ، كانوا يرون وصول أجذاع الشجر مرن من الغابة ، وفي الطرف الآخر ، كانوا يرون الورق بعد خروجه من من سلسلة عمليات التحويل الو






 الانسان له مكاناة هامّة ، اذ ان ان الحياة الخاصة، وحتى الحب وحتى اوقات الفراغ مرتبطة بالعمل.







 وأتساءل : كيف ينظر الهُ الى هذه التُطعة من الخبز ؟ لا يراها كا كما يرى حصاة ، لأن هذا الخبز هو نتيجة لقصة طويلة . فلكي استطيع ان ان أحمله بيدي ، توجِّب عمل الفالَّح والزارع، بغض النظر عن النّين صنعوا المحراث ، ثم توجَّب عمل ولمّ

 الطبيعة . مهمّتنا هي في تأنيس الطبيعة ، في تأنيس العالكم ليصبح انسانيًا .

ولذلك ينبني ان نكون قساةً امام العمل الني لا يؤنِّس تأنيسًا حقيقًًا . وان
 في هذا بداية حوار مع الماركسيين، اذ ان تلك الفكرة القائلة بأن الانسان يتكوَّن

في العمل وبه هي في اساس الماركسية.






 الخمر التي نقدّمها لك من ثمر الكرمة ومن عمل الانسان، لتصير لنا كأس الخلاص" .
ان قطعة الخبز التي احملها الى المذبح، ان لم تكن الانسان، لا يبقى ايُّ معنى للافخارستيا، إلأَّ مسيح يهط من السماء في قطعة خبز ليصبح طعامنا بمعنى أنه يعزينا ويقوّينا ويكُنّنا من مقاومة التُجارب : فنقع في نظام أخلاقي

 تصبّ في ما ابعد من الانسان وهي دعوته الحقيقيةً . ولا يصبح الانسان انسانًا
 أوليس في امكاننا ، ان نصنع ، لتربية الأولاد ، أفلامًا قصيرة تعرض قصة


 يُروى ان الشيوعين دخلوا سَكرستّة غُيرِت جهية استعالها في لينغراده ، في

$$
r \cdot q
$$

اثناء ثورة 191V، فرموا بالآنية المقدّسة ووضعوا مكانها ، بطريقة رمزية، ،


 عنه الى حدّ ما ، لأننا نسينا ان يسوع المسيح انساذ. اذا وار الـا الهُ انسانًا ، فلا ليتخطَّى وساطة الانسان ! تخطر ببالي الماوحظة التي أدلت بها فتاة ملتزمة في حرب بِقِتَنام . قالت لي :
 القداس" . قلتُ هلا : (ا اعتقد أنكَ تُدركين الصلة القائمة بين الافخارستيا


 المسيح نشاطك الملتزم كلّه، فلكي يُضين المسيح بُعد الملكوت الأبدي على
 بين البشر . إنه نشاط محوِّل ، لأن كل نشاط بشا بشري مؤنِّس هو نشاط عوِّل ، سواء أكان على مستوى العلاقات البسيط بين الزوجَين، او بالم بين الوالدَين

 الجلجاعة البشرية الأخوية . فاننا ، بدون المسيح ، (لا نستطيع ان نعمل اي شيء" ، . (0/10 )
فالمسيح حاضر، لا كمن يهبط من السماء، بل بلا بصفته ثمرة التحويل الؤِلِّه الذي يُجريه في الافخارستيا الذي هو مركز ايانانا .

الذبيحة , (والتضحية)
 قِيمة هذه الكلمة وانكرفت عن معناها الأصلي في اللغة الشائعة . يُقال للولد : ضَحِّ بقطعة شوكولاتة . ولقد اعتدنا المطابقة بين النبيحة والحرمان، ولا ولم نعد نذهب الى جذور الأشياء.




 على وجه تام إِلاًّ ان كان من اجن اجل الهِ الهُ وهذا يفترض طبعًا حرمانًا ، لأن الانسان ، في عالم خاطئ ، لانِّ لا يستطيع ، في



 يعني، في لغة الكنيسة؛ انّي قادر على تقدمة ذبيحة كاملة .




 هناك ايّ شيء من الانطواء على النفس ؛ والرغبة في النفس ، والنظر الى النفس ، وحركة انانية. فكل كيان المسيح هو كيان ذبائحي . والمسيح هو

الانسان الكامل بععنى أنه استناد مض ومطلق الى الله والى الآخرين . اقول : الى

 خير الانسان حقًا ، كان بالتالي من اجل الله . ذروة ذبيحة المسيح هي في موته على الصليب، لأن الموت وحده يدل دليالٍ الا
 او بعيد نحاول التخلّص من الموت ، وان لم يكن المقصود الموت النانياني التام ، يكون على الأقل ذلك الموت الحززئي المعبرّ عنه بالنقص في الرفاهية والتخلّي عن بعض الامتيازات ، وبكلمة واحدة كل ما يفصلنا عن النانتيتا وكسلنا . ومن هنا القول الرائع الني قاله بِيغي : "لا توجَّ الحياة إِلاًّ لتوهَب" . . ان الافخارستيا هو ذبيحة المسيح، انه المِبة التي لِيست إلآلّا عبَّة ، والتي تسر حتى الموت الذي تنبقّ منه الولادة المديدة والقيامة ، نحن أْمام أمرين : إمٍّا






الشكر
كلمة افخارستيا اليونانية مشتقة من فِعل شَكَرَ، وليس ذلك بطريق الصدفة. والشكر هو الاعتراف بأن كل شيء هو نعمة . واذا كان كل شيء نعمة، فلا بدّ ان يكون كل شيء شكرًا ا $r \cdot q$

يبيّن لنا المسيح في الانيل كيف ان الطبيعة كلّها هي عطية من الآب . يبيِّ

 نشرب؟ او ماذا نلبس ؟ فهذا كلّه يسعى اليه الوثنيون، وابوكم الساوي يعلم الما




 أبانا ، ان نكون هادئين على مثال الواثقين. يلي يسوع على الطبيعة نظرة صافية هادئة ، حتى الما امام إلموع وامام الموت اللناين هما من المواقف القُصوى. عنده يختلط الطلب والشكر ، فهر فهو يطلب






 سيُستجاب، ،وأمام الموت الذي هو أيضًا من الأوضاع القصوى، قالِ الن يسوع عند

 ( ( $1 /$ / 1
واذا رفض يسوع الطعام في البرية ، فلأن هذا الطعام لم يأتِه من الآبَ . وهذا هو المعنى العميق لرفضه أن يُوّل المجارة الى أرغفة .لا يريد ان يتناول

إِالًا إن أمكنه ان يشكر . ولا يعترف لنفسه بیق استعال اي شيء من الطبيعة ،
 طعامًا ملم ينله من الآبَ من ولو أجرى يسوع هذه الخارقة، ولا اقول : معجزة، لأنها ليست معجزة، لَحقَّ لنا ان نشك المّ في الانبيل كلّه . ان القدّيس بولس يشكر كا يتّنّس ، ويمكن القول إن تنفّس بولس تنفّس






لا بدّ من إدراك الصلة القائمة بين الافخارستيا /شكر والافخارستيا/ طعام :
 اللحم والفوا كه والبقول ، كل ذلك ائتي من الطبيعة ونحن لسنا منعزلين فيها . قال كلوديل إن (॥أصغر دودة ارضية تختاج لتعيش الى كل جهاز الى الكواكب




 الى الآب . فالافخارستيا هو الشكر تحت اشكال ون الشال الطعام. واذا كان كل شيء نعمة، وجب ان يكون كل شيء شكرًا . وليس هناك ، للتعبير عن كل شيء

 ايها الرب، اله الكون، يا من جاد علينا بهذا الخبز ...").

لاحظوا أنه علينا ، لا ان نعطي ، بل ان نعطي ما اُعطينا وان نردّ، لأن ما

 المسيحي، فهو ما كتب القلديس اغناطيوس دي لويولا في خاكّة الرياضات

 الملاكّك.
ان الخبز والخمر المقدَّسين في الافخارستيا هما عودة الى الهُ، عودة كل




 تصبح حياتنا حقيقية، فهري حياة شكر . سرّ الملماعة البشرية التي بجب بناؤها

اذا كان المسيح يبذل نفسه طعامًا لنا ، فلكي يكمعنا في جاعة أخوية . لقد
 رمزية البللوس الم المائدة ، اي الطعام الذي نتناوله معًا ، لا كلا كل واحد على حلدة . فالوجه الشخصي والوجه الحماعي كالامها أساسيان . ان المسيح أسنّس سرّ



 وُضِّت رمزية الخبز والخمر هنذ القرون الأولى، ولقّ وصلتنا بقايا من
 في السهول فطُحنت واصبحت طحينًا واحدًا ، وكا ان عناقِا اند العنب كانـ انت

 نضّمّ الى انفسنا الششرية كلّها"11 .

 الضجر . ولذلك يجوز تلبيس الاحتفال القرباني بعناصر ثقافية : فلا بدّ ان ان
 بالأحرى شرط كل عيد، لأنه ، لولا الافخارستيا ، لَا كان هنا كاك رجاء قيامة ، ولكان العيد البشري مُقْفلاً على نفسه في دائرة الموت ليست الجماعة بحرّد بمموعة . فلا وجود لما ، ان لم يلم يكن هناك الك روابط محبة


 بناء المحاعة. حين اتلو الصالاة قبل الطعام، احترس ان اقول : (ايا رب، بارك بارك


ان تقاسم الخبز الواحد هو الذي يعني انه يجب علينا ان نقاسم سائر الناس

 الخطيئة . كتيب بيونويت : |(من تناول القربان وفي قلبه غضب على اخلى اخيه، ، يغتصب جسد المخلّص " . (ا اذا كنت تقرّب قربانك الى المذبح وذكرتَ هناك

انَّ لأخيك عليك شئًا ، فدَعْ قربانك هناك عند المذبح ، واذهب أوَّلاً فصالح



لكان للحضارة اساس متين. الافخارستيا هو سرّ الوحدة البشرية.
 صولحت مصالـة تامة في المبة . فإن الطعام الذي نتّاوله في بيوتنا ، مع عائلاتنا


 نذهب الى ابعد من ذلك ونقول إن القطعة التي اتناولا ، على المائدة البشرية ، لا لا لا لا لا

 شعوبًا كاملة لا تأكل كفايتها . لا شكّ ان ان تلك المشا كل كثيرة وما ومعقَّة ، وان الكالام يدور على الاقتصاد والأسواق وعلى انانية الشعوب المزدهرة ، ولكا لانل المطلوب هو ان نفكّر من هنا المنطلق ، لنفهم أن البشرية لم تصبح حتى اليوم أخويَّة.
كثيرًا ما أقيمُ الافخارستيا في البيوت، في غرفة طعام احدى العائلات : نتبدئ بتناول الطعام ونواصل سهرتنا بتفكير في الانيل ونتيل فيلتم بالافخارستيا. لذلك وقع شديد في القلوب، لأننا نلمس باليد ما هناك من صلة بلة بين العلامة القربانية وما نعيشه في الاخوّة البشرية ـ لكن هناك لـ ضررًا ، فإن البحتمعين يعيشون منذ اليوم عيشة اخوية. إنهم يؤلّفون بمموعات اصدقاء الاء ، من رجال ونرال ونساء، يعرفون بعضهم بعضًا وينتمون الى ثقافة واحدة الخ. فيُخشى ان ان يظهر

الافخارستيا بحرَّد تعزيز اخوَّة تمَّ تحقيقها .
 ومستخدمين وعمَّال ينتمون الى مؤسّسة واحدة، وكانوا كلّهم مسيحيين. كان

الاجتاع شاقًا واستغرق ساعتين، وفي الختام، أخذنا نفترق ، واذا بعامل يقف


 تحتيقها ، بل هو اقتضاء اخوَّة يجب العمل على تحقيقها بالتشمير عن السواعد ، كل واحد بكسب دعوته وامكانياته

 لا يمكن عملّكه، لأنه فوق حدود الطبيعة والتاريخ، إنه هو التخلّي المطلق عن

 على العدوانية والبغض والأنانية ، وما من جلوس الى الما لائدة في إلما إمكانه ان يتباهى

 يوم، بأنْ لا أْخَّة شاملة مككنة خارج موت المسيح وقيامته. واذا أوجبت الكنيسة على المسيحيين ، طوال القرون ، الاشتراك في الم الاجتا القرباني مرّة في الاسبوع على الأقل ، فلم يكن ذلك بلم بلمون اسباب، وما وما ترجوه
 يشتركوا في اقامة الافخارستيا . فإن الافخارستيا هو السرّ المثالي، انه المسِّح المذبوح النّي، ، بصفته انسانًا ،



 عطاء الانسان لهَ (اي الذبيحة) وعطاء الله للانسان (اي السرّ) . وني نهاية كل

ذلك، ما أُصرّ على تسميته تأليها النهائي، اي موضوع رجائنا : حريتنا التامة في
 يو Y/Y). هذا ما يأتي به يسوع المسيح، وهو غير قابل للاستبدال.

الخاتمة


 عِزَّ تَدُدُدا. ولكن علينا جميعًا ان نسهم في هذا التجلدّد، وهذا لا يتمّ بدون عمل .
يختتم كلوديل كتابه (اجان دارك في الحرقة) ، بهذه الكللات : (هاهناك الرجاء وهو الأُقوى هناك الفرح وهو الأقوى هناك المبة وهي الأقوى").



القسم الثالث : المسيح الاله المق والانسان المق يكشف من هو الهّ ومن هو الانسان
$|r|$
iro
l\&v
1\&へ
lor
107
109
178
179
ivo
iva
11.
ink
lav
19\%
r. 1
rir

المدخل
الهُ الثالوث : اعاق إله ما هو إلاًّ عحبة
الهُ يخلق الانسان خالقًا

- اختبار حب محرًّ ودينامية تحرير
- شطب ثلاث كلات خطرة
- بعض الطرق للبحث في سرّ الخَلْتُ
- عرّ الفعل الخالت

الخطيئة الاصلية : جميع الناس خاطؤون في اصل كِانهم - اقتراح خواطر لاهوتية

- عقيدة الخطيئة الاصلية عقيدة لابذّ منها لصدق صلتنا بالهُ

قيامة ابلجسد او تأليه الانسان والكون - عدم خلود النفس، ، بل قيامة الانسان كله
 - في عزلة الموت، لقاء المسيح القائم من الموت - ليس جسدنا الحالي جسدًا على وجه تام

حاشُة رقم 1: عكس التأليه : جهم حاشية رقم r : المطهر


