HLL record updated to IN PROCESS Record 112 of 269
 under: *IXA,IXA,UUM,UUM,YHM
: LL: 15
: NO: :DATE: 1912
:PAGES: 757--774
:V RIFIED: [TN:56139](TN:56139)OCLC ISSN: 0002-4023 [Format: Serial]
P TRON: Lamoreaux, John
:SE P TO: 35-DAL VIA TEXPRESS
ILL
Fondren Library East
Southern Methodist University
6414 Hilltop Lane
PO Box 750135
Dallas, TX 75275-0135
:BILI TO: Same
:SHIP VIA: Library Rate/TexPress 35 DAL :MAXCOST: \$25ifm :COPYRT COMPLIANCE: CL

Yor ميمر لتادرس الي قرَّة في وجرد الخالت والدين التوريم

 IT\&.

## $\stackrel{\infty}{\bar{\omega}}{ }^{\circ}$

 في وجود الحالق والـلـين القويم









 ودونك نتيجة هذه المقابلة




 طبه الاب ق. الثليث والو هيد (في النسخة المطبوء

تدور عليِ الدواير وكل لهُ دور يصلة ولو
بن الكَون ( القتّال ) هكمهُ رصاص هايف . الاهاره الهاربين ضات بهم الفضا هُنإروا البلاد
 عاب تانشهم الامير في اوضة . با اعينهم بشيش همديد عمهي بالنار . | بل امر بقطع السنتهم ايضاً .وهذه انعدّت



 ص ذُسـكب رصــاص في اذانهم فيصيروا


لالهة وضبط رزت الشيخ بشير جنبلاط •م ط والاخشاب وكل الآلات الموجودة بالمار نوف من الف كيس •و اولاده وتوي، هربوا
 سلامبول والثاني تهين في دولة مصر
ـت الـُـِخ بشـي جنبلاط

بالهدل جازى من تنازَ شره قتلِّ بيدّ السيف وسحى ذكا
 ابر ناكَ ونـعير ساكن قبره

ميمر الّادرس ابي قوَّة في وجود الـا






 ذالك من بحيع الاشيـاء التي تقع الحواس ( 3 ) =









باحواسـِ ( بحو اسِه ) الخارجة كالهـة الاولى


 ادركت" الارض ووقعت عليها انَّ جميع ما •
() هذا عـهول على زعم (اغد.هاء في الهناص

ميمر لثادرس البي قرّة في وجرد الحالث والدين القويم










ذلك من جيع الاشياء التي تقع الحواس ( 3 ) عليها












 ادركت" الارض ووقعت عليها انَّ جميع ماء البحر الني عاينت" والني لم اعاعين مثل
(1) هذا حـمول على زعم الغد.اء في الهناصر الاربعة المروفة بالاهات

والمبر الــاس وس ومو الانيجي


 فيزل

 الويصة نتتاولها دون عنا. . . كانت الميتَّة حديةّ الانتشار بين ضوح والضبط وحسن الملالة على
4.

 (Hist. de Michel le Sy

 (Migne, P. G. XCVII, لندن نشُ هنها أَرَنْدزن بـالةُ الث الكلدة ه (داجع المُرت

لنا بنـخ هذا الالث و ولفـر: بوليكريوس الراهب اللمبي む

جا اعني نظرًا بالمين وسمعاً نن الاعضاء الجسدانيَّة. هذه الدنيــــا التي تُّى

ميـر لثادرس البي قَّة في وجود اخ
الاراهدة على جيع نوع الحديد ومن نوع الحديد على بالاوامد على جميع انواع الحمجارة

 بِن الاربع طبانع جُع وركِّبِ من النار والموا والـا

 إلمابأع المعرفة على كلبا
وبعد هذا رأيتُ انهُ يكّن لمتلي ايضاً ان يعرا يعرف













 معرنةُّما عُلم من كمال انواع الاشياء إي معرفة الحا









 بكمالما من الجزاثبا























الطابتع المرفن علي ككا



















ميسر لتادرس ابي قرَ
في الوسط ذانك لا يرتنعان وهذان وامدة اعني اليّ سسبتها في الوسط ,
 ونُعرف على مثل ذلكَ تَّرَّهذ هـ لا يُنى انَّ الثار والمواء: واللاء والار خن زن زاها جِتمعة في هذه الطبانع الم
 في كل شيّ هي فيه من الجبـال ودواب" الـبحر والناس ونخن زي اذ اذ
 على ما ذكنا في طرفة عين - فن هـ اجزاء في الاشيا. وهبوط المرتنهين

 وايضاً ما راينا من هذا التوري

 هكمتُ مثل قوَتِّ وايضاً مَاًّ رأينا ورأَيت هن هـ
 هو هادم حياة هذا الانسان عرنـانـا انًّ
 وايضاً لاننا راينا تسعة اعثشار 1 اوسههم من خيرهِ مـلما اوسع المطالحي ومن اتَّنا رايناهُ قد امهل الا

























 ونتول فان كان الامر على ما وصنت فهي مضبرطة من هذا التوي على غير طبائتما

ميـر لـادرس الي قرّة في وجود الحالت والدين التويع
 والحدة اعني التي حسبتها في الوسط والتي اهدرتٌ تلكَ من نوت والوا واصعدت هنه من














 هكمتيُ مثل قوتَّتِ وايضاً مَا رأينا ورأَيت من هذه الانواع التي ذكّا ومن انَّ الملا والارض



 اوسعهم من خيرهـ مثلما اوسع الصالحين عرنيا انئه فاضل بلا انتها





 فوني كلى غير طيبتها قائة. والآن

 لكامل لما فوت الصغنة لانَ وَتُتَ تقدر
 تحى ولا تنى نجا الثي الحامل

هذا الثقوي من جهة ازیى اعظم من
 :لك من اللرّكيمن من الإربع طبائع
 ، ايضأ بتلة تَكيب البيت اللجمبع .يصّ
 لنار والمرا. تزلمهاطنيستها الن , يك يكون بين هــذين وذينك ارتنغت الى الوسط وانثّتكت ك قد ارتنعا من اسفل السافلين
 نأ (9) المغلانيين واصعدها ل لـ الوسط نأنَّـا نَّآتيه ن هذا التُوي" على غير طبانتها

ميـر بلادرس ابي قَّة في

 يبلغ الالن النـ واكثرّ من ذلك .ولا بدَ


 الاعلى ومعرنة المغلارت الغيو خالتِ الالـفل
 -وجودين او غير •وجودين فعرف انهم ؛

 موجردين•وبيان ذلك انهُ لا شئي يلّلة مثلُّ والثُ الني يستطيع كل شيُ لا يستّي



 والحالت منها فيو هذا الني خلت الد

 جزيى الهالحين بصلا جهم والطالـين بطلا فان قال قائل انك قلت انئ لا يأيُ
 شي" من الاشياء يخلت مثلةُ فامَا الانسان فق








 ويعاقب الطالمين على قدر ما السترجبا















 خالق ومن لا شيّ ابدع الاشياء وانشأها



Vro ميمر لثادرس ابي قَّة في وجود الحالث والدين التوم







الاعلى ومعرفة المغلوت الثير خالق الاسفانل يتعين لا شُكَ فيها












 'جزى" الصالحلين بصلامهم والطالحين بطلاحهم







 جبوا وراينا ايضآ صالحين انقلبوا حسانهم وخز نعلم انه عادل غير بالصالطين على قدر صلاحمهم


 اجل ذلك ليس هو صانمأ نقط والمهدث وخلانها لان الثي ن اجل ذلك هو دامُ ابدّاًا
 كان فهو يتبل تغيير'ا وفسادارا بتغيّ ويتلانى ويصير لا شينـاً ان الذي لا يتا ريتل تغيرّا ولا
 الانا حدثة ميتدعة ملم تكن تتالانى وخاصَة نعرن ذلك لنار الكثيرة يكتّت ويبيد لك لاللا. والنـار والموراء التوي الـكيم هو ايضأ

عرف صانمبا وخالتها منجا علُ مع انهُ خالت هو ايضاً

## ميمر كتادرس ابي قرَّة في وجر

فم الذين يخلتون ويدبرون هذا الخلّت ويططر في الدنيا ( 16 ) والبخت الــون ، والثقاء وان فنارقت هزلا• نلتيني قوم من المجوس ولككن هلمَ الينا لان ما في في ايدينا هو الصو الصوان
 ولد وان امر أتثُ هِلت بابن يقال لُ هُ هر مزدو


 آمه ونج من جنبها بـاء حتى وتف بين يدي

 هذه الدنيا سععة الاف سنة . وان هرمزد ولد




 مثل هرمزد الاههم هذه صتنة آلكتهم وان مث ما طاب لمّ من شُهوات الدنيا لانُ من ابلم . بها الحَّ زَرْدَّتَت
ونارقتُ هُلالا. فلتيني قوم من اللسامرة وت
 اللم)، والارض وقد كان اوعد ( وعد ) اباءنا ان اني اني
 مصر بتلك الاعاجيب والآيات فاخنج ابابانا مـ


















 r" في الدبن (تؤر)

 وثرابُُ وعابئ


 الشثس والتمر وزهل والميخخ واللثتري وعطارد والزهرة والاثثي عثر برماً لانهم

## var

$\qquad$



















 بها الحِّ زَرْدَّتَت






طبانع عتر لنا من آكّار وافغاله
 "من ذلك . نالتستُ ان نجهده' "ن نسير في طريق انتينا الى كم

 نا كمأَ آز فيه شثـرة رجال قد نـ يناول ومنهم من يبني وقد ونُوْ منهُ ، وليس عندهُ امد - فابمابُ رجل شُيخِ منًّ وهر
 ثهُ يدلّ على ذلك والمَّا مَ من قيم اني يبنيه واهد او اوثنان او مررنا بهـ ـ كذانك اذَا تعرف وصنا لان اثُ ذلك نيه على او اكثو من ذلك فليس فئي على ما جرى عليه مثال سيا اهد فَزْد من هذا الوجه

لأق" التي جا.ت من عند الهُ العاملة وآيهم امره' ونجّ
 فـدتين منهم فرقة هي على بـدون الـبعة الـكواكب رة والاثي عثر برمأ لانهم

ميسر لنادرس البي قرَّة في وجود الـنا
 السلِّحيون ولا دين اللَا ما في يدنا ولا اهد نصرا




 ( 20 ) • وان اللها. والارض وها بينهها بن الخلت







 الهُ وكذلك المراة للرجل • ويفسرون الانـجيل علا
 هكذا لان الني قد المُقاه الله من المساكين في


 من الرجال فلا تُّعيه وكذلاك اللرجل بن سألل
 رنارقت مؤلا • فلقني قوم بن الملمكيوز


VM9 ميمر لثادر ابي قرّة في وجرد الخالت والدين الثريم






















 ومثلهُ تعليـهم في الملال والحرام وني امر اللاهمرت



د الحالق والدين التّريع
 ، ويرم الحرام عليهم واهملك نلسطين



الهالاك المى الابد فلا قيامة

 وانزاجهم من مصر وادغالمم ارض د كان وبضى والمًا قولم الهن زرع م توم من المجوس والمًا زرع ابراهيه
 اخطأُوا) فضضب الشأليهم ودفهم

 ويُمعهم ايضاً الينا ويار الارض
 الالار كانْ وثنز 'منظظروه' 'نلا

لا يظلنك ( يضانَك ) قول اليهود
 لابد ورجاوزهم باطل •وكن عليك ـح قدس الاه واهد ثلاثة وجره ين الحت" الذي اعطانا المسيح ابن

 .ين يتال لم الزادادة فتالوا : اياكي

## تاددس الي قرّة في وجود الحا م

ويشبه ان يكون فيهم والمد ما يعرف من نضل الشا له الحيد المي معرنة هذا الوامد $?$









 فتبض السورل العكاب وسار بـي الى الغلام م وكا





 نترأَها فاذا هي مختلنة كلها في صناتر ات اللـك

 رسولٌ بكابه اللذي دفعت اليك . فقال آز :
 بينهر يكنجهم ويكذنبرنة وقد صار كوامد


ميمر لـادرس الي قرّة في وجود الخالث والدين ألتوير



 خنث وهو الثـطان



 انشأ منها طبانع الدنيا بجكمتي





 كلا في قصور من زمرّدروياقوت وذهب ونضة وغير ذلك من مثلي الى الابد ورعد
للــيـيّين ججْ لا تُتُناً نارها








rrı ميـر لـادرس البي ترّة في وجود الخالت والدين التويم

الحية الم معرنة مذا الوامد ?

























؛ ان الالهة ثلاثة :ورامد بنهم غيور ’’ رخصة او رهمة دون المقوبة با



،لا تـسـع قول توم ليس هم على
 ي بعقلِ على الاربعة فتر ها وخلق ـ و اللا. والتزاب . والعاقل هو الني

اللسِلمين فقالوا :لا تاتسع قول امد

 همل السو، وقدوعد ان يبعث المولى ، ولبن وعسل وخر لنّة للشاربين 2 مهط يشتهي الانسان من الطيبات رغير ذلك من مثيلّ المى الابد ورعد




 ذلك ويردْمه اليهِ عن خطاياهم وقد
 وامَا ان كان فيهم اهد فيو واهد •

ميمر لثادرس ايي قرّة في وجود






 الطبيب الحكيم وندع الڭتب ناحيةَ ونسألْ الم



 نتول ان عتو لنا تستطيع ان 'تُصر الها النا 'يُمد عليها من شبه فواضل طبيعنتا بالارتناع =




 ان هذا وجه نلان والذي لا لا يعرنيُ اذلا اذا رآه ع
 يشتبهان والحالة التي فيها لان وجه الرجل
 ولا يفمل شيئًا من افعـــال ذلك الوجه اذ يرتنع من سْبه بالحلان
كذلك نتول اذا اطّلعنا بعثلنا في طّ

ميمر لتادرس البي قرَة في وجود الخالت والدين التوري


























ryr مير لتادرس ايي قَرة في وجود المالق والدين التوري























 يرتنع من شُهج با بال大ان كذلك نتول اذا اظّلهنا بعقالنا في طبيعة آدم ورأينــا نواضلها رأينا الشْ منها

ب"والمد وتــد اتوا اجهعين في كتبهـم
والثاني اعلامة الياك الطامات اليّ مرضت



 نسه فالذي معن الدواء المعم اللى الابد نهاك عنهـا والتي تُصحع "نأُرت با با .بهك فير رسول ابيك الحى قبلناه. ـ الطبيب فيها ناذاكلا المختلفة وجاء

 منات الغلام فاذا ليس فيها صغة تشبهُ

 لدفع واقصاهم عنهُ
ونريتُ الذين خلتهم والطبيب المقل لَ بِ ويعرف الثرّ "وينتهي عنهُ . آدم ذفسّهُ للعتل ووقوعهُ في الحيطينة هياة الدنيا مثل البهاع و وبثه اليه
 وقيّح واموه اياهم بعمل الخيّ فيّي زول ووعـد الطالحين جهن التيلـي لا

بابنْ وهيَّأو ارسلا وكتباً وبعثوا با. رسول الشه وكتابهُ الحت الىا

الصعرانية وآدابلا بين :
اهل جُران كما الخبر الطبري وأَّا ظهر الام كان السكون والسعاسكك من انصاره (1 1"
 rr بالنصرانيّة قال المطمَرَ المتدي في في كتاب (éd. Huart, III, p 208) : من قضاءة ندانت بالتصرانيَّة ومنَّك عليها مالك ابن مالك « ه وقال المسبودي في مروج الذهـ
 وكذلك ابن واضح اليعقوبي في تارئهِ (1 :
 جمل سليهاً مع قـاثل نصارى المرب المطاربيا بالضبجاءم او الضهباءة نسبة الم المد الجداده



 "

 واثل . والآخ شيبان بن ذهل بن نملبة بن
 وائل .وكان مقام بني شيـيان في بلاد الجزي حيث انتشرت النصرانيَّة انتثارًا تلثًا . وبنا
( ) تاريخ الطبـي ج 1 ص t. des Arabes, II, 251-202) ب|b| (r

## النصرانية وآدابيا بين عرب الجاهلية <br> YY\&







 (التّهة لعدد آز)


لاب لريس شْيخر اليسوعي ( تابع )
قبائل الرب المتمَّرة (تابع)










ILL record updated to IN PROCESS Record 113 of 269 MB
ILL pe
CAN YOU SUPPLY ? YES NO CORD FUTUREDATE :ILL: 1799132 : Borrower: ISM :Sta us: IN PROCESS 20021118 :Sta us: IN PROCE : Source: OCLCILL :DueDate:
:ReqDate: 20021118 :NeedBefore: 20021218
: RecDate: :CAI NO:
:TIT E: al-Mashriq; majallah $\mathrm{K}^{-} \mathrm{ath}^{-} \mathrm{ul}^{-} \mathrm{ik}^{-}$iyah sharq${ }^{-}$yah tab.hathu
film va-al-adab wa-al-fann.
:IM RINT: Bays ${ }^{-}$ut, $J^{-}$ami $^{〔}$ at al-Qidd ${ }^{-}$is $\mathrm{Y}^{-}$usuf.
:AF ICLE: L. Cheikho: Unknown. In edition of Theodore Abu Qurrah's on the
exist :ence of God and ten true religion.
:V: 15 :NO: :DATE: 1912
:PAGES: 825-842
:V RIFIED: [TN:56194](TN:56194)OCLC ISSN: 0002-4023 [Format: Serial]
: P TRON: Lamoreaux, John
:S IP TO: 35-DAL VIA TEXPRESS
ILL
Fondren Library East
Southern Methodist University
6414 Hilltop Lane
PO Box 750135
Dallas, TX 75275-0135
:BILL TO: Same
:SHIP VIA: Library Rate/TexPress 35 DAL :MAXCOST: \$25ifm :COPYRT COMPLIANCE: CL

Are ميـر لـادرس الي قرَّ في وجود الحالت والدين الثوري


في وجود الحالت والــدين القويم




 يكن لُ بدوْ ولا يصير لُ فناء




 هال ولاتهرم ولا توت ولا تننى




 كان او يكون منذ الازل المى الابد







كن ما فات شي" .الامير يوسف بعد هين الهاهم الامير بشيركا
 ابوهم عهم وهو واهد . ولكن بعـــل الردي لا يكتملهُ الهُ .

كل اوان باوانه مع اهحكام ومنه هـ شُ شاهدناه عِيانَا والتصد
 قَلْهُ من وبالها ويا لهُ من غرور ولو آل الامر اللفضيحة فالصبر لعنا والامل الفارغ
 حسن الحتـــام ويعفي عنًا

قد طبعنا هذا الاكثاب على لبنان هدَّة يُو ستين سنة"

## ميسر تلادرس ابي ترَّة في وـ

ولا يُنكر لَّ ذلك فالولادة التي هي انضالها
 اعني الولادة والئاسة وهذا ما لا يقـلُّلُ العقل آدم فواضل ليست في الشا اذ هو من المّال ولكن رئيس الـلانّت وتد سبق انَّ آدم لا لا المدا ايضاً يرضى ان يكون رئيس الخنازير والخنانـى والدود •وان كان آدم ونخن لا به لانتنـنا
وان قلنا ان الهُ رئيس ولكنُ على
 والحنافس عن طبيعتُا لاننا ثخن نوافقها في
 -ن يصف الثّ بئاسة ويزعم ان رناستهُ على



 وهو شبيه آدم وآدم شبهُهُ في الولادة والئناس


 ويقرل ايضاً انهُ كا الستطاعت عتولنا انـا ان ون شُّه طبيعتا كذلكُ من طبيعتنا نستهر:







 .










 والوالد منهم رينـي


 ولا رناسة" ولا منطق ولا فضل ولا ثلا











 بِبه لانسنان








 وهر شبيه آدم وآدم شبهُ في الولادة والرئاسة









ن ان آدم هك هذا علدنا ان الهّ هكذا

 كانت صفات الها ترتنع باكملاف يلى

كا كلى مثل ما يشبهُ في الثو اضل التي
 تُيساً علي من هو منها فلها كان آدم ورئيـاً نهر والد وربيـي على من


 وانبثات روح تدسِ نملى المكالان
 لا لُ في الطبيعة والازلية والمثيثة والدٌ وذالك مولرد والآَّز منـثق

آدم في الولادة والرئاسة كمّلما ان انينكر ذلك لانــن ليس في
 ضل اليَ 'نسبت اليهِ بل صارت التي ليـتـت الرناسة عليها رثاسانة"

 من يشههُ - فان كانت جميع جودة في الشَ وهو شهه الثة فيها

ميسر لتادرس الي قَّة في و





اعلمنا
ونترل ان كل حيّ من المخلوقين ق

 شهُ اتها كأَّكَ الططام وشرب الما ، واستن وسكنى البيوت التي فيها نكنْ ونستّر هـ
 تنال با هذه الاشياء اذا احتاجت اليها فهم
 اللّعّن والكتَّان لـكسوتنا والجيال والفيا ذلك ما كـتاج اليِ ( 37 ) من المادن
 ويدر كه الخرّ" والسَّموم فيططش ويلتّس 1
 لسانه ولنَّ بِه واستراح اليهِ ونعم النعهمة | غير ذلك من حو ائِّج طبيعتنا • اذن نعهة ا



 هي ايضأ كال النعمة وغاية المنية ولا مانـا مان التّ اذا ثالتها نعـت وان لم تنلها شُقيت و

ميمر لثادرس البي قوَة في وجود الخالق والدين التريم ATA
ظلمنا او ارتعب


























人ra
ميمر لثادرس البي قَّة في وجود الحالث والدين القوم























 التى اذا الالتها نعمت وان لم تنلها شُقيت وهي هذه :

الـالثق والدين الثومي
ن امورونا او ما يشهه ذلك من انتسنا
 رهُ ان يصنعهُ هو بك بك الأذى ك
الامر الحمسن الصالح الحيّ الحلالـل ويفضِّلُ ويقضي حو الئَّهُ ويكلم عنّهُ لمثورة التي هي غاية كل مير • اذن

 التصنع بصاحك ما تصا تعره ان
 كهُ للحبَ (35 ) والحبّبّبان بنِّ لهُ وحيد قد و'لد لهُ على كهبر نقسهِ لا يقدر يضرهُ ’بشي‘ ولا ولا

 يتّجاوز كَّن اسا اليهِ ويكلمعَّن كل شئ في الدنيا لعامّة الناس من انواع الطلبائع جوداً وفضلًا ير بلکنَّ خهيرْ على الاعلّ جار الثر " وني امره بان يصنع الخير
 ما الثوابِ والعقاب في الآَّة ؤها في الدنيا وبنـعمة كيانها في "من اجل ذلك قِل ان نصف ك فنقول : ان سهياة كل مغخلوت

ميبر تادرس ابي قرّة في وبرو
طبيتتا الاليسية فنهير في الطبيع آلمة لان هن









 اليّ غرس الهُ سُهر الثا فينا لان نمن رأيه ان


 ورجود شرب الاه سواء رلا شُقاء عرز وج


 فالان اذ عرفنا ذلك ينغئي نا ان ان نص



 ونغضi وقد نظرنا في ذلك فلم بجد فيها من ,

مr.
















 وزول عنه









> sri

ميسر لتادرس الي قَّة في وجود الحالق والدين الثّوي

















 عقاب لمفالنيه على ما علَّمتنا طبيعتنا




 رننغضة نقد نظرنا في ذلك فلم ثجد فيها من وصغ الذي نعرف الًا الانجيل وذلك

ميهر لتادرس الي قرّة في وجود الحالّة

 إنديت
 نز (43) ضربك على خدّك الاين فحوّلّ له الايسر



"










 44 ) ايضاً ولهنهم ياخذون سيونهم ويخرج

وهــذا رأي جميع الاديان والمجب منهم انم


 or

ميمر لتادرس البي قَّه في وجود الخّالت والدين الثويم










 يصيوا صتهُ















الوصي大م ان تحبوا بعضكم بعضاً وبها يعرف الناس انعمم تلاميذي اذا الحتّم " ${ }^{\text {| }}$












 .










ورورح قدس في تول الميح فقدبثتـكم اخزجوا اللى الامم م ان ينعار اكلَّ ما اوصيتّكم طبيعتنا من شههي بالشَ سوا.. شي" من ذلك ولكن وصغوا هـ من كان قال ان اللاهروت
 ن قالوا انها الاهان ان في طبيعتين انخرن قالوا ثلاثة وامد عادل اربعة منها غيّ عقليَّةو والـمامس وصن هرولا • الشَ ولمثهم
 للى ما وصفنا من ونوق ـ كذلك (42 ) الحلال وتكا وتك الحرام ابـبـ طبيعتا ايضاً من اجتتاب ينعه الناس بكمم فلاتصنعوه' Ir بi "وكال الصـلاح فوصف ذلك ها ـ والثاني الحبّلهَ والايثار ع ترّك القصاص والاخذ بالمفر

 كاساً في منطْتَتك، •وفي حبه امًا او امرأة او ولدَا او قرابةً نا بعضاً قال :" وصيَّة جديدة

ميسر لتادرس ايي تَّة في وجود
كا خحن ( 46 ) واهد. هيث كنت معهم في
 هؤلاء اسالك فقط ولكن عن الألين يؤمنون وامداً كما إكك يا ابتاه فيّة وانا فيك ان يك يكرنو بعتشي وان الجهد الني اعطيتين فتد اعطيتُهم ابٍ
 واني اهيبتهم كما الحبتين يا ابتاه انا احب" الى جدي الذي اعطيتين والهبتي قبل ان تنثي

 وامد اذن من قول اللسيح في الانجيل مسكن التدس في المطا. ومسكن الابن والوح الثّلدس






مثله الاهاً في حياته الدائة ونعيهـ، الني لا لا يزو
 الثديسين وليس لينعسنا في الاكل والثـرب والا للتمهير والخنازير وغير ذلك بن الدواب على
 اللكتب ولم تعرفوا قَّة الها التا يتورج الرجال




 ومدهُ جاء من عند الهة لا كا بالة وكذلك في امر الثواب والمقاب





















 والذين اءطيتني حفظنهه ولم بـا






















 كثثل هلائعة الله ه يقومون اجمعين ويصويون اولاد الله لانهم صاروا اولاد

التق والدين القوري
ن التى بصلاحها وصتمها وبالام الطاهر اذن الني اتى بذلك هو

الذني عأَمبنا طبيعتنا وعدَ بَهِ ايضأ لين سكنى اللاهرت والكينونة



 ندر يقله . فامًا انتم فتعرفونه لانه (45 45 )الميع نير عسكن الآب م.وهمث الماد المسيح يلِّلِّهم ان
 جت وجئت الى الدنيا وانا اترك ما اكثر منازل بيت ابي ولولا نازل " . وتال ايضأ : > آَّرجع

الالدنـا والى الاب الى اللماء عاد نوا معه حيث يكون. ومعروف الالي تأ الى ابيه في المهاء ومخْلنهم في


 ك لانك كل شي"لي فور الكوكل ، الدنيا وهرّلا في الدنيا يبقرن ن اعطيتي لـلما يكرونا واهدا

## ميـر لتادرس ابي تَّةَ فئ

عرننا ان الانجيل من الشّ وقبلناه وصدّ والانبياء اللسمَّين في المتيفة بُعشرا من الانجبل :ولاي سبب بعث الهّ موسى :


 اللاهوت لان التورم كانوا يعدون الثشياط " دعوا ءغكمبم كثرة الآلمة التّ لا تحصى

 والحرام مثل ذلك كان القور في اعمال الا الزور وغيو ذاك من انواع الثير "فلم ية برُّة ومن اجل ذلك وضع لمّ ناموساً في وترك كم ئل الخيْ حتى يجي" حينُّهُ وايد

 الاهر اللاجل فاءطاهم ارض فلسطين الا الله
بها الخبرنا الانجيل وصدقناه ين كا وانَّهـا جاء بهِ مع وجوه النتصان من

 صدقاهم وهيث عرنـنـا بيع تدبير كنزا سبقرا نوصفوا بِيع تدبيهِ علِ نـّن الآن ليس من قبل كتب الانبياء قول المِيح انهم انبياء ومن قِقْلَ انَّنا را

ميمر لتادرس الي قرّة في وجود الحالق والدين التوري



 والسناح ونعي الجسد لا يعرفون غيرهُ ولا تتوت اننسهم اللى سواه كالدواب اليّ ليس لما ههة غيره


















 التّ بهِ فانًا من وجه آزَ فانا نتبل موسى ولالانيا. ومدهم النه من اللّ وذلك هيث


























كن في شُركا الحياة على ما من غير ان تكورن اهلمكت بالل احد من اصحكاب بقئّة ي الارض في الاكل والثشرب هه الى سواه كالدواب التي

ـبلى صنة الثلاثة الانراع التي ابن وروح قدس وني الـلال الثشر" وعمل الخيْ والثبات في ني يبصر الصالح لَّه ويساكنّ من غير ان تتغير طبيعتُهُ فانمَا ن في عزلة عن حياته في شـقا بك بهِ ونعيّث بهِ ونصبر على كونمّمل انَّنا نلقى وجه الهُ

،به الانيل لِا ذكا كت من عّام الامر الني زعت انَّ الطبيعة ت الثّا ورفتهـ من انَ يكون إ ونتصانها نقــد انكـكرت
 دكَ من الهة بُمث ، نثنت دينا من العتل وليس عندنا موسى متبولًا انه من من ن والملان لا علَّمتنا طبيعتنا كزا من التّام والصواب الني فم 'نهم من الها وذلك هيث

ميـهر الّادرس البي قو
 عقول الناس السوڤقية امو"قد جاء به
 ايضاً تنفـاد من اجلـ حماتهم ومن ومن اجل ذلك اذن لا يلشبت له امر فالني يدءو الى الله كلى غان اثّني عشٌ رجلْ من اليهود والمهود اليهم وكانوا هم اذلَّ من في آَّهتهم
 مأُوى ولا ؤَبان ولا طهام يومين ولا ولا يكن همم مالك ولا سملطان ولا سبــ
 وهيْهم و يفسلهم • وايضاً الــ大مة الدنيويَّة ليْقاد التــاس الم ولا بوخصون للناس في تناول شي " ما فتحوها لينّقاد الناس اليهم بل على خا لا يدعون الى الايكان بإمر سهعوا بهِ قو

 بن الناس •ولًا دعا اليهود الى الايمان وصلبوه " وقتّلوه 'ودفيوه وقام من الم
لامد من الخُطيَّة ولا من جهم الاَلا بهِ
الاه ابن اللاه وبعشّا نكرز بين الناس

ايضاً اللًّ يقبلهم أحد لاجله وفي سواء
السعالة بثّة ( 55 ) . فنحن زّى الامـ

فنحن على هذا فوَّلما امور الاديان وعرفنا هنها مــا هو من اللهُ وها ليس من الله من علم الطـبعة






 "

هذه الوجوه اللي ذ ذنا ما يشيهـا


















 فالذي يدءر الى الها كلى فلاف هذه الالا















 الاه ابن الاه وبعثا نككرز بين الثاس بهذا ليحيرا




الخالي والثدين القوي
نها هــا هو من الشَ وما ليس من الهُ
ن دين النصرانيَّة من عند النَ وذالك وقيلت هذا الدين منهم وليس بـتوَّة كغيرْ من الاديان .لان الوجره التي
 غني لططيته او ايضاً الى سلطان لطان يقجرهُ 'ونهن لانهُ يتقي شرَّ
 شُهر اتْم ويوسعهم اهواتمهم والميل لك تعلي الثه اللذي يستحسنُهُ والى غيو

مثل هـــنه الحالات سيا ان كان لمّ العطايا والغز والثرن في الدنيا


 على مثل هذه الوجره لانهُ لم يزل

بختَتصَّر مالك بابل صنع الاهاً من
 رُعرته بالنار فاجتيع بميع الناس

نُيل فالقاهم في الاتون
بالتهر اذن ليس بعجب ان تنقاد
 نَا ولنتها ونيـهـا وسيا ان كان

ميـر لثاددس ايكي
ذلك لا ثُن لها فينَّذت ذلك اليهم وعلى الارض
وقد كانت الامم تغصب وتن عن ذلك وصيَّتهم يوزَّعون مالم
 السياحة ( 57 ) في البارادي والس
 فصرفتهم عن ذلك وصيكتم كا فيعغون 'يُطمون على الحد الاين


 فان كان هذا يا هذا عندا
 هكذا عندك ذلك وجيع تلك ا" هذا اهل الـعمة والمعرفة بص الهدى ضلالة "الضالالة هدى اشهعيا النبي حيث قال : دم ملعو
 هدوهم الى هذا الهدى وايضاً نجبيك غلى ما ذـ الى دين النصرانيّية ( 58 ) اردت ان يستبين لك ذلك ما وصت فهاتِ ترّب لنا واكيسهُ عندك وامض وا يعـدون الاوثان فيكرز هـ

مي .














دين غيره





 الثذيذ والاقتصار على الخجز و والأـ


 تلبس ثياب الموك المنسوجة بالذهب اصناناً لا تحى وتنام على اصناف فرش مثل

ذلك لا ثُن لها فنَّضضت ذلك اليهم واقتصروا لعلى ثياب الصوف والرقاد على الحصر وعلى الارض








 هذا صيَّهم بولس واصعابابُ






 هدوهم المهذا الهدى







## النصرانية وT

للاب لويس
قبانل الـ
空 صعب بن عليّن بكعر بن وائل فتعتهم عجل في دينهم. وعجل اح قار (1 و كان سيدهم همثظه بن ثع قبيصة النمرالي ( الاشتّقات لابن د p. 3 مي كتاب الآثر الباقية ( 314
 وهر اصل صوم العذارى الواتع يو وبقيت عجل على نصرالنتّها هتى بع الملمبين تحت قيادة جابر بن 'بُير
 عبد الاسود وجابر كا كا سأئين في ني
 مـَّح بنصرانية سيّد بني عجهل أ
 اشُراف الهل اللكُونة ودونك الث

















 فتام اليت نوينئٍ المن بالمسِح الملوك وغيرهم من الناس





 وغلينا رحتثُ الجمعين


$$
\begin{aligned}
& \text { للاب لويس شيخو اليسوعي ( تابع ) } \\
& \text { قبالثل الرب المتمِّرة (تنتَّة) }
\end{aligned}
$$

竍
















| | اطلب الاغغاني ج • - - ص ص |

سطهم او يقدر يضلّ بِه منهم المدأ． ل الخلّت نكيف قِلت الامم اولائك



 صرانية فقال ：ان النها بعث ابنُ من
 وجلس（ 59 ）عن ييّن الاب وانئ ويكاني كل انسان كا الستوج الانب من
 اهذي ولَكَن على تَتيت ذلك هانرا لمّ ：هل يستطيع يمي هذا الاًّا نن
 تِ وكان مععُ هذه التَّةَّ بأَّهُ يصنع اول مرة حين لم يكن بعهُ هذه خضع له الامب في مـــنـا الدين ولا ضلالمم ．كذلكّاعلملم وتيقن
 ذوداثًا والى دهر الداهرينِ اميى

