**تَطويباتُ عالَمنا اليَوم**

**المُعَلِّم:** **وَماذا إِذا عَكَسْنا التَّطويبات الّتي أَعطاها لَنا يَسوع؟**

**الوَلَد 1:** طوبَى لِلأَغْنِياء... لِمَن يَملِكونَ المالَ الكَثيرَ أَو العَديدَ مِنَ الشَّهاداتِ وَيَتَبَجَّحون وَيَتَعالون على غَيرِهِم...

**الوَلَد 2:** لا، أَنتَ مُخطِئ! فَيَسوعُ قال: طوبَى لِلفُقَراء!

**الوَلَد 3**: وَلَكِن لَيسَ مَن يَعيشون في البُؤس... وَلَيسَ المُعتازين مادِيًّا وَإِنَّما مَن يَشعُرونَ بِفَقرِهِم الشَّديد بِدونِ اللّه، مَن يُشارِكون خَيراتهم مَهما كانَتْ بَسيطَة، مَن يَنفَتِحون على إِخوَتِهِم لأنَّ اللّه يَسكُنُ في أَعماقِ قُلوبِهِم.

**الوَلَد 1**: طوبَى لِلفَرِحين على الدَّوام، الّذين يَضْحَكون هازِئينَ وَيَسخَرون مِن الآخَرين وَلا يَأبَهون لِمَصائِبَ غَيرِهِم.

**الوَلَد 2:** لا، أَنتَ مُخطِئ! فَيَسوعُ قال: طوبَى لِلحَزانَى!

**الوَلَد 3**: لَيسَ الباكينَ أَو المُتَباكين طَوالَ الوَقْت على ضَياعِ مالٍ أَو مادّة، وَإِنَّما الّذينَ لِفَرطِ مَحَبَّتهم قَد يَتَأَلَّمون... وَيَحزَنون على خَطاياهِم وَيَحيّون حَياةَ التّوبَة. فَمَن يَزرَعُ بِالدُّموعِ يَحصُدُ بِالابْتِهاجِ (مز 5:126)

**الوَلَد 1:** طوبَى لِلأَقوِياءِ وَلِلعَنيفين، لِمَن يَسحَقون غَيرهُم وَيَعرِفون كَيفَ يَستَخدِمونَ قُوَّتَهُم الجَسَدِيَّة

وَيَعتَقِدون أَنَّهُم مُحِقّين دَومًا!

**الوَلَد 2:** أَنتَ مُخطِئ! فَيَسوعُ قال: طوبَى لِلوُدَعاء!

**الوَلَد 3**: لَيسَ السَّذج! فَالوُدَعاءُ هُم ذَوي القُلوب المُتَّسِعَة البَسيطَة الّتي تَحتَمِلُ إِساءات الآخَرين، وَلا تُقاوِمُ الشَّرَّ بِالشَّرّ، هُم الّذين يَثِقونَ بِالمَسيحِ وَيَتبَعونَ مِثالَ إِلهِهِم "الوَديع وَالمُتَواضِع القَلب".

**الوَلَد 1:** طوبَى لِمَن يَحمِلونَ السِّلاحَ وَيَستَخدِمونَهُ لأَتفَهِ الأَسباب وَيُحَرِّضون على التَّفرِقَةِ العُنصُرِيَّةِ وَالمَذهَبِيَّةِ وَيُشعِلونَ الحُروب!

**الوَلَد 2:** أَنتَ مُخطِئ! فَيَسوعُ قال: طوبَى لِصانِعي السَّلام!

**الوَلَد 3**: لِمَن يَعمَلون لِمَلَكوتِ السَّلام! مُتَشَبِّهين بِالمَسيحِ الّذي صَنَعَ سَلامًا بَينَ السَّماء وَالأَرض. فَكُلّ مَن يَصنَعُ سَلامًا فَهُوَ ابنُ للّه، وَمَن يَزرَعُ خِصامًا فَهُوَ لَيسَ ابْنًا للّه.