
إله إخوتيِ الخهـسة

















 الخوف ينسسِني حقيِقتي فيخِيب عن ذهني (ران الله لم يِطني روَح الخوف بِّل روح القوهَ والهحَبةَ والفطَنة)، .











الحقيقِية فِّ النفس وفِّ الله، هذه هي حضارة الحياة. ان كان الخوف يضعني على طريق الانهيار والموت، فالثقة التي هي وليدهَ الفطنة والهحبة والقوّْ تجعاني أعيشل فِّ حضارة القيامة.
 تواجهنا الههوع والمصاعب اليست ردة فعلنا الأوله هي الخوف كها حـا للتاميذ؟ وكأننا نسينا انناهياكِ الروح القدس واننا مدعوون اله ان (رنتقوى

 الخوف الهع الثقة، ونتذكَ رانـنا لسنا غرباء او نزلاء بل نحن من ابناء الله ووطن

 الذيِن اعتهدنا بيسوع المسيح، الولوج الهِ الحياة الجديدة الديائهة والنهائية فـِ

 على انفسنا وننعزل وكَأننا فِف غربة عن الله وعن ذواتنا الحقيقية. بعدما مات المسيح وظن التالاميذ انه غاب عن حياتهم، تهلكهم الخوف فأغلقوا الأبواب على ذواتهم وانحزلوا (خخوفاً من اليهود) . وعندما اتى اليهم هن جديد (پفرحواه) لمشاهدته. لقَد نقلهم حضوره من الخوف اله الفرح. والتلميذان



 المـبَّل ووضعهما على طريق العودة إله الحياة من جديد، طريق الحودة الهـ
 نقلهها، حينها عرفاه، حن آلام اليأس والآلتَئابه الهِ حال عن الرجاء والثقة، فكأنه اقامهما من عوتهما الروحي الم الحياة الحقيقية التي ما عادا الـا من بعدها با يعرفان

 وعيا حقيقة حضور الله معهما وهو يرافقهها فأدركا (ر أن الله أعطاهها روح القوة والهحبة والفطنة)، و وكَّذِ برحلة حياتهما قَد الكتهلت فانتقلا من الخوف
 التحدي . فلنضرع إله الله ونعهـل معه ليوقظّنا هو من غيبوبتنا، وينقذنا الـونا من الخوف ، ويِحررنامن الحبودية والأنانية ، إذأن فِفْ هذه كلهاموت ، وفيه هو وحده

[^0]اللـيـاهَ والقَـِامـة .


[^0]:    الهطران بولس صيّاح
    

