ق': "ها أنا أرسلكم كغنِمٍ بين ذئابٍ، فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام". (مت -: 17)

صمت + موسيقى (
[! [! رسالة الأخ توما صالح والأخ ليونار عويس ملكي

ترتيلة الدّخول: مكرسّاً نفسي لك 1. رسالةً أعطيتني يا سيّدي، كي أخبر الملا عن الحبّ العجيب، وقلت لي أنّ الطّريق شائٌّك،

 r. روحي وجسمي سيدي أمانةٌ، أوكلتني بأن أصونها لكّ، أردتني بأن أكون طاهِ أكراً،


جلوس


ق ا: بعد انتهاء سنة الإبتداء الّتي هي بمثابة خبرة يسوع في البّريّة، حيث الصّراع والتّجربة، والإنصهار والطّواعيّة لروح الرّبّ، للثّبات بهويّة ابن الله، كان على الأخوين توما صالح، وليونار عويس ملكي، أن يِّيا معاً الِّا وبرفقة











 فجاهدا الجهاد الحسن وهما يتطلّعان بإيمانِ ورجاء إلى كلّ المـخاطر المـحدقة بهـها، متمسكِين بصليب الحبيب.
$\qquad$

ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد.

- ليستجب لك الرّبّ في يوم الضّيق. ليرفعك اسم إله يعقوب . ليرسل لك عونًا من قدسه، ومن صهيون ليعضدك. ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد. ليذكر كلّ تقدماتك، ويستسمن محرقاتك. ليعطك حسب قلبك، ويتمّ كلّ رأيك. ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد. نترنّم بخلاصك، وباسم إلهنا نرفع رايتنا. ليكمّل الرّبّ كلّ سؤلك .
 ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد.

 ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد.

يا رب خلّص! ليستجب لنا املك في يوم دعائنا! - © ه الــجد للآب والإبن والرّوح القدس † الآن وكلّ أوان ڤ وإلى دهر الدّاهرين، آمين ردّة: خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد.

ترتيلة: من ذا الذي اللاّزمة: من ذا الذي يفصلني عن حبّ حبّ من ذا الذي يبعدني عن دربك،
 . ا. هل أخاف الليل والبدر رقيب أم أداوي اليأس والحب طا لا
 أقطف الورود من ربى الخلود وأجود بالهنى.
 مطمحي القمم أقحم الأم، بفمي ودمي أفتدي الألما الأمم إن دعا الحبيب أحمل الصليب وأجيب ها أنا.

أرفع يدي نحوك شفتاي تهتف لك، كنسمة تلفني يا رب، أسجد امام عرشك، ارفع تسبيحا لاسمك، كنسمة تلفني وترفع نفسي الوني الآن تعال املأني الآن تعال إلي بروحك القدا القدوس اتوق اليك الآن اليّ، تعال املأني الآن تعال الي، بروحك القدوس، إياّك وحدك رجوت

> صمت + موسيقى (V د.)

هللويا هللويا.
(17-0:1•)
 الــحتفل: فصلٌ من إنجيل ربّنا يسوع المـسيح للقدّيس متى:







 كلام الرب إلهنا.

كالحيات حاذقين وكالحمام ساذجين".
ردّة: خاطب الرّبّ شعبه، هللويا، وكلام الرّبّ حكمهٌ هللويا
صمت + موسيقى + تأمّل (V د.)

نقاط تأمّل يلقيها الــنشّط:
 r- أتأمّل كيف دخل التلاملاميذ إلى القرى وهم يقرعون على الأبواب، وينشدون السلام لكل بيت. ب- أتأمّل بتفاعل الأشخاص معهم: الكلمات، المواقف، القبول والرّفض...

> ترتيلة: تعالوا إلى الربّ

اللأزمة: تعالوا إلى الربّ يا مثقلين بأعباء هذه الحياة، تعالوا ولا تقفوا يائسين فعند يسوع النجاة.

 ץ- فيا ربّ أنت لكل خروفِ يعود إليك رحيم، لأجل الخراف بذلت دماكُ فأنتن الحبيب الشفيع.




صلاة الجماعة: أيها الرب يا ملك السموات والأرض نسألك أن تكون حاضراً دائماً في قلوبنا، كي تكون رسالتنا مصدرها المحبة، تلك المحبة التي تجسدت فأخذت إنسانيتنا كيما بدورنا نصبح شبيهين لها، أنر يا رب حياتنا كيا نراك في وجه القريب والضعيف والمحتاج.

اهــحتفل: أيّها الإخوة والأخوات الأحباء، إنّ الّذي يسير معنا على طريق الحياة هو نفسه الذي سار مع تلميذي
 العذب، ونكون على مثال الشهيدين ليونارد وتوما قدوة للآخرين في مثلنا وحياتنا ومسيرتنا. الرّدة: رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر الملا عن الحبّ العجيب وقلت لي أن الطريق شائكٌ وقلت لي أني سأحمل الصلب، لكنك وعدت أن تيمنحني من ألمن روحك القد القدوس عوناً لا يخيب.

ا. من أجل الذين يسافرون في أقطار العام، حاملين رسالة الإنجيل في كل مكان،

 - أرسل لهم روحك القدوس فيعرفوك أنت الحي الحقيقي وحدك س. من أجل الذين يبحثون عنك وه يلمد يجدوك بعد،
 ع. بادر يا رب إلى لقاء كل شخص منّا في مكانه،

0. نوايا حرةّ...

الصّلاة الرّبّيّة: أبانا الّذي في السّموات...
الجماعة: تضرعي لأجلنا.
الــحتفل: يا سلطانة الشّهداء والمعترفين

ترتيلة الختام: أنا مستعدّ اللآزمة: أنا مستعدّ لأعدّ طريق الرّبّ، أنا مستعدّ لأكون صوت الحقّ،

 أرسلني ريّيّ لأعلن الرجّاء، أنا مستعدّ لأدحرج حجر القبر، أنا مستّعدّ لأزيل جدار الصّمت،


 أنا مستعدّ حتّى أسير، في تلك المسيرة إلى أقامي الأرض.
من كلمات الأخ ليونار عويس ملكي الكبّبشي
"الوضع دقيق، بسبب الحرب القائة بيز تركيا والدول البلقانية، لأن الأتراك يعتبرونها حرباً مسيحية ضد
 نفوسنا، كلياً بين يديّ الرب، لتكن مشيئته القدوسة".

إن الرسالة التي نعيشها كمسيحيين جميلة جداً، ولكن ما من رسالة بدون صعوبات. مهما كانت رسالتنا ناجحة لا بدّ ان يكون الربّ هو الأول والأساس، فالرسالة تنطلق من علاقتنا بالله، الّالتي تخمّر في الصّلاة، وبعدها

يكون الإنطلاق.

