## Preface

## Jurji Zaidan's Journal of His 1886 Trip to England with Jabr Dumit

George Choucri Zaidan and Hada Dumit Zaidan, grandson of Jurji Zaidan and granddaughter of Jabr Dumit are pleased to make available on the Zaidan Foundation website the handwritten Journal that Jurji Zaidan made in 1886 of his trip with Jabr Dumit to England in 1886. We are grateful to Najib Dumit, son of Jabr, for transcribing in Arabic Jurji Zaidan's handwritten diary on one of his visits with us in the 1980s. Hada Dumit Zaidan provides a commentary in English on the diary following this Preface.

After Jurji Zaidan's death in 1914, his handwritten diary of 77 pages of the trip was kept by the Family of Choucri Zaidan, son of Jurji, for almost sixty years before it was given to George and Hada as their wedding gift in 1972. A copy of the hand written text of the first few pages by Jurji Zaidan and some of his drawings are reproduced at the beginning of the Journal. The completed transcript was donated to the American University of Beirut where many of Jurji Zaidan's papers, donated by the Zaidan family, are kept.

We still have and treasure Jurji Zaidan's diary and are glad to make it available to the visitors of this website.

George C and Hada Zaidan
President and Vice-President
George S Zaidan Jr
Board Member
The Zaidan Foundation, Inc.
Washington DC
November 15th, 2021.

# Journal of a Sea Journey <br> (Muthakarat Rihla Bahriya) 

Jurji Zaidan

Jurji Zaidan's 1886 Journal of his trip to London with "al Muaalim" Jabr Dumit, starts with a list of things to do and an out of context reference to their arrival to Beirut from Alexandria a year earlier July 13, 1885.

The Journal proper starts unceremoniously with one sentence: "We left Beirut Wednesday $19^{\text {th }}$ May 1886. Morning of the $20^{\text {th }}$ arrived Jaffa." Their departure from Jaffa and trip to Port Said was likewise without incident.

By contrast, their debacles in Port Said are described in minute details. Trying to reserve a passage on an Indian boat bound to London was a three-day affair of securing a place just to be told shortly thereafter that either it was done in error or that the boat was full or they could not embark because they lacked the needed official governmental papers that would allow them to leave the country and enter England. Securing said papers with the right signatures and stamps in time to board, was another comedy of goings and comings and wasted time worthy of any satirical comedy of a wellentrenched bureaucracy.

It is noteworthy to mention that Zaidan does not mention the purpose of their trip to London, but he recounts sending regular dispatches back to both Beirut and Cairo. He describes in detail their thirteen days at sea and the lands they pass especially the impressive sights of Gibraltar (which he records with some drawings) and their transition from the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean.

He recounts their disembarkation, finding lodgings near the British Museum, finding their bearings around Regents Park, Zoological Park, Hyde Park and its Speaker's Corner and the Colonial and Indian Exhibit taking place there at the time. He was particularly impressed by both St. Paul's Cathedral to which he always referred as "the Temple" rather than "Church" and the British Museum, which they visited almost every day and for which he said he reserved a special booklet (of which we have no trace).

The friends very soon met other expats: Mrs. Saleeby introduced them to Mr. Davis who took them to King's College and introduced them to Dr Jabbour and his brother. The latter introduced them to Mr Kennedy at the YMCA and Rev. T.W. at the Turkish Mission and Society, who promised to send them certain books. They also were introduced to Mr. Guinness, head of a Seminary School in London and Mr. Morgan, the manager of the Journal "Christian".

Within a fortnight of their arrival, in the third week of June, they fulfilled their commitment to lecture in English at Exeter Hall ${ }^{1}$ on the general situation in Syria ${ }^{2}$ and the particular conditions of "Shams el Barr Society" and its circumstances in the Syrian environment. They spoke in rousing terms to incite the audience to come to the aid of this Society, enumerating its assets and expanding on its needs. The audience was impressed and duly moved by their oration and they were invited to come back to lecture again anytime.

Zaidan and Dumit spent most of their days at the YMCA headquarters reading the newspapers and books available to the Y's members and their guests. On Sundays they joined their friends the Jabbour brothers for strolls in Regent's Park, a source of amazement and bewilderments. Amazement at the natural beauty of the park and bewilderment at the contrasting behaviors of its visitors. They were bewildered by the number of young men and women behaving with familiarity and "shamelessly" with each-other; they were intrigued by the number and religiosity of the speakers they encountered and skeptical of the Salvation Army and its zeal for monetary solicitations. These contrasting scenes left their mark on Zaidan as recorded in his Diary.

By the end of June, Zaidan and Dumit got an invitation to meet Mr. Cook, a literary personality in London as well as two offers for work, one from Mr. Guinness to teach Arabic at one of his seminary schools and the other from King's College. But due to Dumit's failing health and the nasty weather in London, they decided to return to Syria. Thus, they declined Mr. Cook's meeting and did not pursue either of the employment offers.

Once they boarded the boat for their return trip, Zaidan reviews his impressions of London, its inhabitants, their mode of life, habits and traditions. He finds much that is good and desirable and as much that is shocking and unenviable.

He is enthralled by the ease of circulation and finding one's way in the city; admires the number of policemen on the streets and their affability and helpfulness. Marvels at the proliferation of fire brigades around town and their efficacity. He notes that London has all the infrastructure that educates and enlightens its population: schools, colleges, publishers and very cheap newspapers some of which are published twice daily. In particular he is astonished at the exceptional freedom of the press and their brashness in writing about and using explicit cartoons to either praise or criticize and denigrate with impunity members of parliament including Mr. Gladstone, PM because "they are Public Men" and therefore accountable to the general public.

He also notes with awe the proliferation of all manners of innovative and imaginative ways of attracting people's attention to advertise one's products and increase sales.

[^0]Zaidan is shocked by the contrast of the wealth and opulence of the upper classes with the abject poverty and dirtiness of the less fortunate in society as described by his missionary acquaintances. He decries the fate of lower-class working women and wonders if it were not better to have the Eastern traditions of secluding and veiling women where they benefit from the protection they receive in their homes.

He singles out the signature English characteristic of haughtiness, denigrating all others regardless of whether they are Westerners or Easterners as long as they are not English! Adding insult to injury, Zaidan decries the insensitive way the denigration is done, oblivious to the feelings and cultural norms of others.

Jurji Zaidan and Jabr Dumit's trip ended as it began in Port Said with the same corrupt bureaucracy needing multiple papers filled to allow them to enter the country; each paper necessitating its own cost as well as tips ('bakhsh').

Finally, Jabr Dumit returns to Beirut and Jurji Zaidan goes to Cairo where he joins Faris Nimr on the $1^{\text {st }}$ August 1886 to work on publishing the El Muktataf journal.

For

## George S Zaidan Jr

Great grandson of Jurji Zaidan and Jabr Dumit

Published by The Zaidan Foundation, Inc.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form and by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise; or translated into any language without the prior written permission of the Zaidan Foundation.

The Zaidan Foundation
For Intercultural Understanding, Inc.
7007 Longwood Drive
Bethesda, MD 20817
Email: GCZaidan@aol.com
Website: www.zaidanfoundation.org
Tel: (301) 469-7231
November 2021









## وقائع الرحلة البحرية

الاربعا [الأربعاء] 19 نوار سنة 1886 بارحنا بيروت.
صباح 20 وصلنا يافا.

وبعد وصـولنا بقليل أطلقت المـدافع تـذكارأ لجلوس مولانـا الـسلطان وبقينا بين أكل وشرب ليمونادة وبوز بعد الظهر [ثم] بارحناها قاصدين بورت سعيد.
صباح21 (نوار) وصلنا بورت سـعيد. نزلت لاستئجار محل للسكن ولانظار سفر بابورات [بواخر] انكلترا. فاستأجرت أوضـة عند رجل اسمه نقو لا رومي وعدت لأخذ جبر والعفش [الأمتعـة] هن البابور (النمساوي) وفي هذه المحطة طلب مني تذكرة إقامـة فدفعتا غروش (ثمنها). وبعد قليل أخذتها. وسـألناء بعد أن طلعنـا للبر [إلى

 المشار إليه وكتبت في اليوم الأول تذكرة [بطـةـة إلى والدي ألـير بها [فيها] عن وصولي بورت سـعيد. وعند المساء توجهنا إلى الـيزلـنا وكنا أوصينا اللوكندجي [موظف الفندق] أن يهيئ لنـا الطعام. فحـر ور عند الغروب. فأكلنـا وشربنا. وبعد التجول هنيهـة بتنـا [رحنـا ونـا نطلاب الرقاد. وكان في الأوضة التي استأجرناها سرير حديد وآخر خشّ لمالم
 اللسرير الحديدي الذي هو على ما أظن أول سرير صنع في الـي الـالم عند اختر اع الأسر"ة الحديديـة؛ والشاهد على ذلك انـه كان مانـلـا


جبر ضومط

النعاس غفلت وأنا جالس عليها. غير أني لم ألبث حتى أقلقني صوت المشاة والمنكلمـين فـي كـل الأنحـاء.فقــت وأقـــت [و أيقظـت] جبـر وكانت الغزالـة قد أشرقت. فحلقت وغسلت. وبعد الفطور نزلنا إلىى المدينة نسعى. وكان قبل مباشرتنا الفطور أتى أحد اليحريـة [البحـارنة] الذين أنزلونـا من البـاخرة في بور
 [رغبة] فلنستعد. فأجبناه أننا لسنا قاصنين الإسكندرية، وطلبنا منـه أن
 طيب وانصرف. بعد الفطور نزلنـا نحو المينـا وتوجهنـا لشركة هذه البابورات وسألناها متى تجيء بابوراتها، فقالت إن احدها يكون غداء أو بعد غد هــا فعـدنا متضجرين مـن البقاء يـومين مـن دون فائـدة وحدث إذ كــا راجعين نحو الأوضـة أن أحد معارفنـا السوريين وهو
 ماذا عسى أن يكون؟ قال أشعر بوجع في القلب فما دواوْه عندك؟ قلت

 هعنا بعد ظهيرة هذا النهار إلى محل الشركة. ثم عدنا بعد الغداء إليهـ
 يستخبر عن شروط السفر فيها فو عد بالإيجـاب. ثم توجهت أنـا وجبر
 (لأن شكل المدينة بجملتها يشبه مربعاً مستطيلا قـانم الزوايا) وسرنا على طول الخط الشمالمي حتى آخره ثم عكفنا جنوباً ثم شرفًا حتى أتينا اللوكنده. أمـا طول الصـلع الأطول لهذا المربع المنحرف فيبلغ نحو الميل ونصف [الميل] والأقصر لا يزيد عن ربع ميل، وفي بعض المحال أقلّ من ذلك. وترَتيب البنايات في هذه المدينة واحد في جميع

من القنابـل الساحفةٌ [الزاحفـة] والرحالـة، وكانْهـا قـ أجدبت أرضـهـا
 صرت أستحس كأن مناخس [تتغزز] في لحمي. ولم أكن معتادأ هذه الحالة، فظنتت بادئ بدء أن ذلك حادث [ناجم] عن عدم تُعودي الرقاد في تلك الفرشة الملوكية! لكن بعد مصي نحو نصف الليل أصيبح
 وأضـأت الشمعة ونظرت إلى السرير فنإذا هو بحر عجـاج يـناطم بأمواج القنابل الزاحفة. فكانت براغيث تنبعث منه كأنها فقاقيع الهواء صاعدة عن سطح الماء إذا جرى بسر عة. فارتعبت لهول ذلـي ونفضت ثوبي وجلست على كرسي بقرب السرير هتخذا الاحتياطـات


 تحرير لو الادي والثاني للمعلم جبور والثالث لنسيب عبد الهُ ونظرت


 الخارج. ثم لاح [لـي] أن أسلي نفسي بشرب [تدخين] سيكاره ففعلت،
 وتضجر حتى لاح وجه الصباح، ففتحت الشباك، وإذا بجبر يقول لا لا لا لا لا تفنتحه لانْي بردان، ثم نظر إليَّ وأنا لابس ثيابي فقال أظنكا لم تُستطع
 الأحسن أن انزل إلى المدينة أتجول فيها ريثما تشرق الغز الة، ففعلت.
 الأنحـاء. فعدت إلـى الأوضـة وجلــت على الكرسـي ونظـر ألـدة

الكومبانية عينها يقول إن النلغر اف الوارد بخصوص هور هذه البـاخرة لا يخبر [يفيد] بوجود محلات سكوندو، ثم استدرك فقال لعل ذلك حدث مسهوأ، ثم طلب الانتظـار حتى مجـيء الباخرة الساعة 2 بعد الظهر ليعلمنا إذا كان فيها محلات درجة ثانية، ففعلنا.
عدنا إليه اللساعة اللثانية فقال إن الباخرة تـأخرت عن الحضور وربمـا تصل الساعة 4 بعد الظهر. وإذا عدتم في ذلك الحين يمكنـا إعلامكم يقينأ. فعدنا، وقد ملاعنا الانتظار . وفي الساعة الرابعـة بينمـا كنـا نتجول على الشاطئ إذ بباخرة قادمة من نحو القنال فظنتاهـا المطلوبـة. وع اعند وصولها إلينا رأينا اسمها (Khedive) وهي تخص Peninsular وهر
 المينا إلا وأخرى قادمة تخترق البحر الختر اقأ فتأملناها وإذا هي تدا تاعى (Coorkha) المطلوبة. فبادرت للحال إلى وكالتها للدستفهام عما إذا كان فيها أوض في الارجة الثانيـة. فأجـاب [الموظف] سلبأ فعدت لأخبر جبر الذي
 بـاخرة Peninsular المدعوة Khedive فذهينا إلـى وكالتهـا شمـاللي المينا وقطعنا تذكرة مزدوجة وقيمتها 24 ليرة إنكليزية وكانت الساعة

 لآتي بمـا هنـاك وأخبرت جبر أن يخر ج الصناديق مـن الكمرك إلـى
 (الأميرية) أن يحول لي تذكرتي إلى لندن ويا لهـا من سـا لاعة مشا مشؤومة لأنها كانت سببا لشر عظيم. فإن الحكومة المحلية كانت قد أصرت أن
 الشرقي أو أقل من نصفها فليلا يسكنه الأوروباويون، وما ومـا بقـي نحو الغرب يسكنه الوطنيون الذين هم مـن الوخامـة [القذارة] على الاري جانـب
 المتجمع حوله من جر اء كثرة الأفذار.
 نظفت والسرير قد نظف من البق، لكن القلب لم يسترّرح قُط (اللا لالي مـا ذاق المغر اية ما بيعرف شو الحكايـة) .1 ولمـا كـان المساء تُعشينا. وإـ شـرت بتعب عـام نظر ألعدم رفـادي في الليلة الـسابقة عمـا الرقاد باكرا 1 بعد الغروب بقليل. أما جبر فلم يستطع مجـاراتي فعز منـي
 ونهضت في صباح 23 نوار فر أيت جبر راقدأ على الأرض و والسرير العزيز فارغ، فعلمت أنه حـاول النوم عليـه ولم يستطع لكثر الكرة القنابل الزاحفةٌ. ولما نهض سألثّه إذا كان هذا هو الحال فأجاب إيجابا. ثم فطرنا ونزلنا نسأل عن البابورات المسافرة نحو انكلتر ا فسألنا في فقيل لنا أنه آتيها بابور اليوم والأجرة [في البريمو [درجـة أولىى] 20 جنيهأ وفي السوكوندو
 نسآل كومبانية Warms \& Company فقيل لنـا أن إحدى باخر اتّها تأتي اليوم بعد الظهر بساعتين وتسافر عند الغروب. أمـا الأجرة فقيل
 و15 شلثأ في البريمو. فلاح لنا السفر في السكوندو نظر الـا لتو وفر أسباب

1- مـثل عامي لبناني. يقصد به مرددوه أن الأي لم يُعْتب لا يِقة معنى العذاب.

الخامسة فقلت الأولى أن أذهب واستفقد سفر الباخرة لئلا يمضي وفت سفر ها ونحن في غفلة. فسرت مهرولا إلى وكالة
 السابعة. فاضطربت من ذلك الخبر المريع وعدت مسرعا إلى محل اللتّاكر فرأيت جبر وشيخ الشوام والمأمورين واقفين بانتظار الأفندي




 الكحافظة. ولمـا طـل الوقت ولم يحضر الذي ذهب لإحضـار أوراق
 بالمسألة عساه يفض المشكل من دون أوراق كفالة. فاستحسن الرأي وأتى معي فذّهينا نحو المحافظة التّي تبعد نحو ربع سـاعة عن المينا،
 الححافظ مارا ولم يفدنا أحد عن ذلك. رجعنا إلى إدارة التناكر فقيلّ لنـا إن اوراق الكفالة أتت لكنها لم تكتب بعد. فكثبت وصادق علئها مأمور التنذاكر وختم عاليها الشيخ وصارت اللياعة 6. ثم أخذنا التذاكر وذهبانا
 فيختّ عليها أيضـا وأخذنا نجول ونسالّ عن وكيل المحافظة. ولكن لم



 الوكيل لا يفِيدنا شيئّا. فرأينا الأوفق أن نسلم الأمر لشَ ونرجع نبيت في

لا تسمح لّسوري¹ بالذهاب إلى أوروبا ما لم تُعلم عنه حق العلم اننه من
 يجريه بعض أهالي بشرّي وقرطبا من أعمـال لبنان في أوروبـا من الفواحشُ. أما نحن فعند استماعنا ذلك الخبر فلت لا بأس لألنا لأنا عالمون ظلو طرفنا من كل شائنة، وطلبت بلجاجة إجراء اللازم مفال المالمالمور إن التزاكر ربما لا يمكن النظليص عليها [انجازه ها] في هذا اليوم لأنها
 فقلت لا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيِم. مـا الطريقة إنز؟ النخسر
 الشوام² للكفالة، ثم تالخذ الكفالة للناظر يمضيها [يوقعها ثـم تصادق عليهها، تُم تُجري بموجبها. قلت ومن أِّن آتّي بالشيخ الآن؟ قال (ما عرفش)! قلت وهل يوجد في مكان مخصوص؟ فـال لا لا أعلم.

 كان، فقال طيب لكن اين أوراق الكفالات؟ قلت وما هي؟ قال الأوراق
 برجل شُاب وقال هذا الأفندي يختص باؤراق الكفالات. قلت حسنا أين هذه الأوراق، هلم اكتبو ها. فـال صحيح ولكن الأوراق موجودة فـا في (الغرب) مكان يبعد عن بورت سعيد نحو ربع ساعة. فلت وهل ولا يلزم

 تكلف؟ قال هي بُلات أوراق ثُمن الواحدة فرنكان ونصف. قلت هذا سبعة فرنكات هيـا إئتّ بهـا فـضى. فنظرت إلـى الساعة وإذا هـي



القلم وكتب على كـل منهمـا هذه العبارة (بمعرفـة معـاون البـوليس الالفرنجي يصير التحري عن فلان وخلو طرفه من القضايا والدعاوي
 الباشكاتب فأمضى ثم أخذناهما إلى الوكيل فختم، وبعد ذلك ذهبنا بهمـا

 الـذهاب الآن إلـى أشـغالنا والعود إلـى البـوليس الــــاعة 2 أو الثانيـة والنصف بعد الظهز و هكذا افترقنا. وفي الساعة المعينةٌ تقريبأ نادانا الثيخ لنذهب معـه إلـى إدارة البوليس التي هي مقابل سكننا فذهبنا وكـان جاويشها هـنـاكـ أمـا المعا المعاون فلم يزل في (الميوجورنو)، فسألنا عن أسمائنا وقر أ اوراق الكفالة ثم فتش في الدفاتر التي عنده فلم يجد علينا دعوى والحمد الله، فكتب علثى قفـا الورقةَ إنه لم يجد بعد البحث لا دعوى و لا شُكاوى الـخ، ثـم قـال: يلز م
 وبعد نحو ساعة أتى الشيخ وبيده الأوراق مختومة من المعاون قانتل:



 خالصة. قلت وكيف ذلك؟ قال يلزم أن تذهبوا بهـا ثانيـة إلـى المحافظـة وهي تُعلم [تؤشر] عليها وعند ذلك أعطيكم التذاكر. قلت لا حول و لا
 نذهب إلى المحافظة، فقـل لـي مـأمور النّاكر: المحافظـة أقفلت الآن. قلت وما الحل؟ قال لا أعلم ربما أمكنكم مقابلة الباشكاتب فيؤشر عليها تُم تسعون وراء الوكيل فيختم وتنتهي المسألّة فنظرت إلـى الشيخ

بورت سعيد إلى الصباح لننظر مـا نصنع بمّسألة ورقّة البـابور، هل
 البابورات فقال لنا لا يخصم [يحسم] عليكم شبيء بل يمكنكم الذهاب

 اليومين الماضيين وتواعدنا نحن والشيخ أن يأتي إلينـا في غد الساعـي 11 الفرنجيـة صـباحاً. وبعد ذلك تُعشُينا ومشينا قلـيلا ثـم عدنا إلـى الأوضة نطلب الرقاد.

Peninsular وفي صباح 24 نوار نهضت باكر أ وتوجهت إلى وكالة


 الآن، فعدت وأخبرت جبر بما كان.

 الحادية عشرة والنصف أتى الشيخ فتوجهنـا وإيـاه نحو المـا






 بانتظاره كأنتا واققون على اللظى. وبعد أن أتم قراءة الفاتحـة تتـاول

ياتي بما لم آته أنا. فاعطبيته إياها والتحارير التي كتبّنها لو الدي وخليل شـاولّ ليضعها بطريقه في البوسطة [البريد]، فاخذ الجميع ومضىى وأنا بقيت في الأوضه منتظر أر رجوعه. ولمـا مضت مدة مان طويلة ولم يعد نزلت أطلبه فوجدتـه جالسأ قرب إدارة التذاكر فسألتّه عمـا كان



 Peninsular لنسال عن هذه القضية. وعندما أتم جبر هذه الخبرية [الخبر] أتى
 أوضته ولم يحلّ عنـه [بتركـهـ] حتى كتّب التذكرتين وأخذها إلـى الناظر فأمضاهما ثم استلمهما وأتى بهما إلـي فتناولت التّي تخـصني

 مصطفة كأنها قلاع أو أبراج أو مدن هالئلة. وفي آخر الكـل رأينـا

 بالناعورة. وبينمـا كنا راجعين نحو المدينـة على الشُاطئ قابلنا أحـا تجار الغنم وكنا تُعرفـا بـه في اليومين العابقين واسمه اسطـا فاصطحبناه بر هة ثّم جلسنا جميعاً في قهوة على البحر وأكلنا البوزة
 أما أنا فكثت لم أتعشّن بعد فذهبت إلـى لوكنـده عقل الديراني وأكلتا عنده ثم عدث إلى جبر الذي كان ينتظرني في القهوة التي هي تي تِت اللوككدة فجاسنا معأ حتى شعرنا ببعض البرودة التّي هي اعتيادية بعد
 لساعته ونحن (أنا وجبر) جلسنا في مكان على شُـاطئ الجحر نتظر
 الطعام، ففعلا ثم عدنا إلى المنزل فلبشنا هناك لبعد الغروب، وكنـا شُلحت (خلعت) ثيـابي طلبا للراحـة، أما جبر فلم يستطع البقاء في الأوضة فنزل يتمشى في المدينة. وبقيت في الغرفة محاولا الارتياح فرققت. وفي نحو منتصف الليل استيّظت وإِذا بجبر قـ أتى وأخذ يعدِّ فراشـه. وفي الصباح التّالي (25 نوار) نهضنا وتروفنا [فطرنـا ثـم نزلت أستفتد الباخرة فقابلت كاتب وكالتها فقال لـي إنها أتتا، ولن تُسافر قبل 27 الجاري يوم الخميس. قلت و هل لنا من مكان فيها؟ قال

 أمضنى المعاملات في المحافظة ثانية فذهبنا وإياه إلى إدارة الثّذاكر وأطلعـا إبر اهيم أفندي عليهـا فقـال حاضر علـيَ الآن أن اكتب لكم التذاكر للسفر وثمن الواحدة 5 غروش صاغ، قلت هذه عشرة غروش

 القديمة يسلمها ليعطوه الجديدة. وكنت قبل رجوعي إليه قد أعطيت الميت شيخ الشوام عشرة فرنكات مكافأة لتَعبه في اليومين الماضينين. ولمـا


 أن اكتبها لك ثُم أعرضها على الناظر لِيمضيها، فالأحسن أن تُ تُود بعد الظهر بقليل، فاستحسن الرأي. وبعد الظهر بقليل لاح لي اني ألما أعطي ورقة البابور لجبر يذهب بها إلى Peninsular ويسألهم بشأنها لعلك

مقدار الفرق بين الفنتين. فأخذها وأخذ الورقة التي كانت معنا وأعطانا

 لنضع عفشنا في البابور ليرتاح بالنا من قبيلها ولما نزلنا البابور قابلت (purser) الدرجة الثانية والآخر في الأولى. قلنـا وكيف ذلك؟ فـال هكذا حدث
 وضعنا عشثنا في البابور وقابلت الكاتب الذي باعني الأوراق فألأكبرته بما كان، وكان عرف ذلك قبلي، وبعد المداولـة بهذا الشأن قالـ: أظن الأوفق أن أعطي كليكما في اللرجة الثانية لكن لا يكون لكمـا فراش

 الساعة 2 بعد الظهر فأجري لكك ما تشاء. فعدت إلى الباخرة حيث كان جبر منتظرني [ينتظرني] ثم أتانا خادم البابور وأخذنا بيدنا إلمى غرفة
 لأعطيها لكما. كلنا كتر خيرك [شُكرأ جزيلا]. وسألناه أن يأتي بعفشّنا الذي بلزمنا أثناء الطريق ووضعناه في ثلك الغرفة وما بـا بقي منـه كتبا عليه ( الظهيرة بقلِّل نزلت إلى البر وبلات الورقة من الارجة الأولى بالخرى
 Lusley فعلت، فأخبرني أنهم رفعوا الثياب من الأوضة وقالوا إنها من اللرجـة

12 ــ المسؤول عن راحة المسافرين في الباخرة.
 3 - غير مطلوب.

الغروب في هذه الديار . صعدنا إلـى أوضّتنا وجانسنا نتحـادث حتى الساعة الثامامنة فاتانا صاحبيا الخو اجة السطفان وكان ناز لا في اللوكا
 خطر لجبر تمضية باقي السهرة في ملعب رواية [مسرّ
 لللساعة العاشُرة وربما أكثرُ ْنتحادث عن شُؤون مختلفة أكثر ها تنتحلق بسوريا، وعندما رأى صاحبي أني أن الساعة بلغت هذا الحد ظن أن أن وقت النوم أتى فاعتذر وودعني ومضنى إلى أوضتّه. أما أنـا فجلست انتظر

 الغاسلات الوطنيات وفهمت أنه أعطاها 12 سولاي (نحو 3 غروش)

 امضي آتي بها فضر ولما ولما نهضت عملت حساب الغسلة رأيت أنها ستكاف أكثر من بقرة جحا¹ فاعتمدنا أن لا نغسل الآن، ولما عادت

 على الغسيل والغاسلات السلام. ثُم ذهب جبر ليسأل في بيت البابور عن أمر سفرنا فعاد قائلا إنهم وععوه بالجواب بعد ساعة. وفي الوفتّ المعين نحو الساعة 9 نوجهنـا معا إلى بيت البابور فقيل لنا صح الصحيح وانقطع الرجاء، وليس من
 واحدا فقلت أعطونا محلا في الثانية وآخر في الأولى، فقال إن الأجرة في الارجة الأولى 20 جنيها على الفرد، قلنا لا بأس خذ هذه 8 ليرات

الثاني 27 نوار سنة 86 استيقظت وإذ بالبـاخرة تمخر. لكني كدت لا
 لذلك و غيرت ثيابي ونظرت إلى البحر من كوة في البـاخرة وإذا هو رائق كالز لال فقلت ليته يستمر كذلك لاخر السفر ـ ثم أتت التّرويقة فأكلنا وبعد ذللك بقليل خطر لي ان أحرر [اكتب رسالة ]للبيت وحملني
 ربما نقف فيها بعض الساعات. فكتبت تحريراً بقلم كوبيـا وأبقيته غير

مخنوم خشية أن أحتاج لزيادةً بعض الأمور عليه قبلما نبلغ مالطا. ثم قضينا بقية ذللك النههار بين مطارحـة حديث وتمشية وع وعند المساء
 هذه الليلـة فلم نـر أن نذهب خيفـة أن يكون الدخـي الساعة العاشرة ذهبنا للفر اش فبتنا. لكننا استيقظنا نحو منتصف الليل بسبب البرد. وقد مرت علينا تلا الليلة ونحن بين استيقاظ ونوم. وعند الصباح نهضت للبس ثيابي فشعرت بوجع ينز ايد في الصلب، وكان
 فقضيت باققي النهار بين تحذر وتجنب وتلفلف، إذا صعدت إلـى ظهر البـاخرة ضـايقني الهواء البـارد وان بقيت في الصـالون ضـجرت مـن الـو الخبا . وجملة القول لم اكد أصدق أن مرّ ذلك النهار الذي أحسب إلىى ساعاتّه ودقائقة. و عند المساء جلست على الطى الطاولة أكتب اليومية التي
 قيمته عظيمة لكنها سلبية، فإضاعنها أو إسقاطها ربح عظيم. سبحان الذي يغير ولا يتغير. يوما نطلب الساعة ولا نلقاهـا إلا با باغلى الأثمان. ويوهما نطر الأير أيامنا جزافأ ولا نلقى مـن يأخذها. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.

الأولـى والأحـسن لنـــا الرقـــاد فـي الــــالون والأكــل والـشرب فـي السوكوندو قلت بدنا الفكة1.......
وهكذا قعدنا ونحن لم نصدق أننا قعدنا. والمظنون إن الباخرة تقلع من بورت سعيد الساعة 8 مساء وعلى اله الانكالل. قـال لـي احد الضباط

 صـبر ننتظر سـفر البـلخرة. ونحـو السـاعة التاسـعة ونـصف شــعرنا


 يطلبون ظهر البـاخرة بسر عة و هم يقولون هلم نصعد لنتفرج علـي النور الكهربائي، فصعدت وإذا النور الكهربائي منبعث من مكان على

 مر اقبة سفر البواخر ليلا. ثم جلسنا بفار غ صبر نتنظر السفر. فكنت كلمـا سمعت صـوتأَ مرتفعأ فليلا أو شعرت بحركـة غير غير عاديـة أظـن الباخرة أقلعت وهي راسخة لم تنزعز علت
 مرات: وقعة الساعة الثامنـة صباحأ وأخرى الساعة 11 وأخرى 1 بعض الظهر وأخرى الساعة 5 وأخرى الساعة 8 مساءًّ. الحاصل أن


سوق واحد مستو. وفي هذه المدينة بنايات عظيمة، لكن القسم الأعظم من سكانها فقراء، وفيها ونا عدد وافر من المتسولين. فبعد أن مـر" ذلك المـالطي بـأول سوق والثاني وصل بنـا كتيسة عظيمـة هائلـة المنظر لكبر هـا فقلنـا لمـن هذا المعبد؟ قـال لطائفة Roman catholic وقد بنيت على اسم القديس مار يوحنـا (Saint John ) قلنـا و عليهـ السلام هيـا بنـا ندخل إليهـا للثفـفرج. فدخلنا وإذا هي معبد متسع منتقن البنـاء للغاية مؤلف من دارة واسعةّ يكتفها مـن كل من الجـانبين ستة أعمدة (ركيزة) مربعة الشكل طول الضلع الواحد من هذا المربع يبلغ نحو 6


 مؤلف من ركيزثين الواحدة وراء الأخرى تُتحدان من الأعلى فتكونان بابأ موصلا بين الفسحات الكائنة بين هذه العو اميل. و هذه الفسحات قـ بنـي في كـل منهـا هيكـل لاحدى الطوائــ النـصر انية. ومـن جملـة التماثيل اللتي شاهدناها، تمثـال احد رجال هـال هذه المدينـة العظـام مصنوع من البرونز النقي وقَ شخصوا وثوفه دائسأ على عمامـة تركيكة، على الـى ما فيل لنا. وحاصـل الأمر ان الكنيسة مـن الكـنـأس العظيمـة ولم أكن شاهدت نظير ها إلى هذا الحين لا في سوريا ولا لا في مصر و وبي وبعد أن صرفنا نحو ساعة بين تفر ج واستفهام قيل لنا إن القذاس سيبدأ الآن إذا
 ينتظر نا لأنه لم يدخل معنـا لأن ذلك محظور عليه وقد قـام مقامـه في الكنيسة أحد خدمتها الخاصة فأعطيناه بخشيشأ [بقشيشا] عنـ ذهابنـا The ) فذهبنا مع الدليل نطلب محلا آخر فذهب بنـا إلى قلعة مالطا (Armoury صععنا على السلالم المصنوعة مـن فُطع كبيرة مـن الرخـام النظيف،

ورقدنا تلك الليلة بعد أن أخذنا الاحتياطـات الللازمـة للوقايـة من البرد أثثــاء الليـل، وفي الصباح التـالي 29 نـوار ســة 86 أي يـوم الـبـت نهضنا كالعادة ولم مـزل الطقس معتدلا والبحر رائقأ ونحن نتّنـى بحرارة أن تستمر تلك الحال إلى وصولنا المكان المقصود. وقد استفدنا في هذين اليومين أمورا أ ربمـا لا يتيسر لنـا تعلمهـا إلا في
 [دقارنة] للباخرة التي أنت بنا من بيروت إلى بورت سـي نستطع رفع رؤوسنا عليها من جراء مـا كـان لنـا من تـأثير حركتها
 الفراش وتمتمة الجيران وصياح الأطفال. أما هنا فكنا كأننا في مدينة لندرا نفسها بـالنظر للالظافةَ وتوفر سـائر أسباب الراحـة ليلا ونهارأ. والأمـر الذي كـان أوقع مـن جميع هذه عندنـا إنمـا هو تخلصنا الــا مـن الدوخـة التـي نكدر عيشنا قبحهـا الشه ولا أعادهـا خطـرة الـا السميع المجيب. المظنون أننا نبلغ جزيرة مالطا في صباح غد اعد السا 7 أو 8 افرنجية حقق الله الآمال، إنه على كل شيء قدير.
وصلنا مالطـا يوم الأحد في 30 نوار السـاعة 6 صباحأ فدخلنا في مر فئها الذي صنعتّه لها الطبيعة.



 اسو اق المدينة التي كانت جميعها مبنيـة من الحجر الأبيض والأرض
 وشوار عها على العموم إما منصاعدة أو منحدرة ولم نستطع مشاهدة

هذه الصور كونها ليست رسـمأ على شيء إنمـا هي عبـارة عن حبك حر انـر متنو عـة الألوان على طريقة نستج السجادادات العجمية ولكن
 حية ومنها صورة احد المناظر في أمبركا الجنوبية وأخرى في ألميركا

 وفيها شـاهدنا الأسلحة القديمـة والداروع المتنو عـة الأشكال والألأنواع.



ناتئ منها مسامير متينة، و هذه النبابيت أخذت من الأتراك أيضأ.
 تصوير لر أس بعينين والقسم الأعلى مـن الساعد يبيّن كيفية تركيب الاروع عليه].
ومن جملة ما شاهدنا مدفع يظن أنـه صنـع أول اختر اع المدافع طولـه
 قير اطين لكن قد لف عليها حبال من القنب [الكتان] وطلـي بين لفاتها بالقار بحيث بلغ قطر المدفع بجملته نحو 8 قراريط. والمظنون أنهم عند استعمالهم هذه الحبال قصدوا وقايـة المدفع من الانفجـار . وأخيرا أرانا خوذة حديدية كان يضعها احد فرسـان تلك الجزيرة علـى رأسـه يبلغ وزنهـا 28 رطـلا افرنجيـا [نحو 5 أرطـل سورية
 الفارس الذي حملها معظم حياته. أما شكل هذ الْا الخوذة فأشبه ببر انيط الافرنج في هذه الأيـام. ثم أرانـا شبه تمثـال مدر ع عحاكي هيئة ذلكـ
 نزل بنا من باب في ثلا القاعة العظيمة إلى سلم يشرف على جنينـة

فانتهينا إلى باب كبير فقابلنا رجلا عليه هيئة الخواجكية¹ من الوطنيين فرخبَ بنا وشاهدنا عند هذا الباب شبه تُمثالين مدر عين بالحديد على الكيفية التي كان يتدر ع عليها أسلافهم. والدر ع عبارة عن صنا صفائح مـن الحديد أو الفولاذ مصنو عة على هيئـة الأعضاء المو علا
 مجمل الرأس والوجه إلا فتحة صـغيرة مقابل كل من العينين، والتي توضع على الصدر، فمـصنو عة علـى شكل الـصدر ، والتـي للاليدين

 الطرف العلوي على التي تُحتها وكذلك للفخذين والقـدمين، وفي يد كل
 شـاهدنا مثلـه قُبلا ور أينـا بـين هـنين الشخـلصين مـدفعين صـغيرين

 بالأحرف العربية التي لم تُعد واضحة الآن وكل ذلك حفرأ والتـاريخ
 المدافع من الأترالك في بعض حروبهم معهم. ثم قال تفضلوا إلى الـى داخل


 ممشى في حائطه الأيمن أبواب ثبلغ السبعة عدّا على كل منها تمثـا تالان مدر عان فدخلنا الباب الأول منها وإذا في صدر القاعة التّي يلتّنم فيهـا المجلس الأعلى كراس كبيرة وفي منتصفها مقاعد لأجل الأعضاء. وفي هذه القاعة على كل من حائطيهـا الأيمن والأيسر صور عظيمـة ممتدة من أعلى الحانط إلى مـا فوق الأرض بقليل. لكن الغريب في

1 ــ ــ ــ خن خواجة.

على تمسكهم بالنقاليد الالينية كونهم أقاموا على زاوية كل شـار ع من الشوارع العامة تقريباً تمثّالا منحوتأ لأحد الشهداء أو القديسين. وقد




يز عمون].
وبعد ذلك نزلنا المينا وركبنا القارب قاصدين الباخرة وبعد أن بلغناها ببضع ساعات أقلعت بنا قاصدة جبل طـارق. وقَد فاتنتي أن أول شـيء عملته في مالطا عند وصولنا إليها إنمـا هو إرسـال التحرير [رسـالة]
إلى سوريا.

وفي مساء هذا اليوم اخذ الطقس في التغيير. فما بلغت الساعة العاع العاشرة
 الرقاد. وفي الصباح التالي الاثنين 31 نوار نهضت واذي تهيجـأ وصرت اشـر ور بدوخـة خفيفـة لم استطع معهـا التجول كالعـادة فلزمت محلا واحدأ.
ومـرت البـاخرة في هـا اليـوم على بعض الجزر الصغيرة إحداها

 وعند المساء تغبب علئوجع الرأس وطلبت الفراش عند الغروب وكنت أثنـاء هذا النهـار الخذت فـي كتـاب تحريـر لو الــي على أمـل إمكاني إرساله في بوسطة جبل طارق. وفـي صباح الثلاثـاء 1 حزيـران سـنة 86 نهضنا بـرا بـصحة جيدة لكن رأسي كان لا يزال يؤلمني قليلا، وعند الظهيرة أو قبلهـا بقليل ابتدأت جبـال [أطلس] في شـطوط أفريقيـا الـشمالية تظهـر لنـا. وبعـد فليـل

القلعة وفي أسفل هذا السلم عربة عليها هيئة العجز والشيخوخة ولكا ولكن نتّلمى فوقها ملامح العز والجلال، ولما وصلنا إليها قـال لنـا هذه هـي The grand] العربـة التي كـان يركب فيها قائد الجيوش المالطية master إقامته في هذه الجزيرة. أمـا شكل هذه العربـة فيحـاكي العربـات التا التي يستعملها رجال الحكومـة العثمانيـة ولا سيما لحريمهم. أبوابهـا مذهبـة وبعضها مفضض و هنـا تـصوير علـى كامـل الوجـه المقابـل وتحت اللتصوير هاتان الكلمتان: [هكذا تقريبا] وبعد إنهاء هذه الفرجة توجـي

 البلداة تبعد 4 أميال عنها فإذا شنتما توجهانـا
 وتعود بنا، فتوجهنا إلى هذه الجنينة وإذا هي ليست مـن الغرابـة بـر بشيء إلا عند المالطيين الذين قلما تمنعوا بالجنائن لان جزيرتهم إلـى حذّ مـا قاحلة. و هذه الجنينة قد أقامتهـا الحكومـة وجعلتهـا عموميـة مباحـة لكل من اراد الدخول إليها وقد زر ع فيهـا عدد وافر مـن أشجار الليمـون الحامض وبعض أشجار الإكي دنيا وما شاكل. وعدنا إلى المدينـة وقد بلغت الشمس الهاجرة فجلسنا في أحد المحلات العمومية حيث شـر الوربنا شيئاً من المشروبات المنعشّة كالليمونـادة أو مـا شــاكل، وبعد أن بقينا هناك نحو نصف سـاعة لم نعد نستطيع البقاء في البر فحاولنـا العود
 مساء ذللك اليوم (الأحد) أي قبل الغروب بـأكثر مـن سـاعنين. فر اقبنـا
 أيام الآحـاد لأن معظم الدكاكين كـان مقفلا [إلا الحانـات] ومن الأدلـة

علو هذا البروز فهو 1500 قلم انكليزي وقد أقام في هذا الجبل بعض الاسبانيول لكنهم تحت حماية الانكليز.
رست بنا الباخرة من الصباح إلى الساعة الحادية عشُرة قبل الظهر،

 انعطفت شمالا قاصدة جزائر بريطانيا.

 يبعد عنا أكثر من ميلِين أو ثالاثة. والبر الشمالي كان أشهـه منظرأ.
 ألفي ميل وأكثر عنـ، هذا البر [الشمالي] كـان مؤلفأ من سلسلة جبـال
 صغيرة يسكنها المرابعون الاسبانيول وهم برسلون مو اشثيهم ترعى الأعشاب وما بقي بعد الحصاد. على أن هذه المناظِر ومـا هي عليـي من الجمال لم تكن كافية لإشغال إحساساتي عن التائثر بحركة الباخرة التـي صرت أشعر بها منذ وصولها الالتالتيكي اعني عندما فاربنـا الخروج من البوغاز واشتل علي الدوار حتَى لزمت الفراش يومين
 بعض الركاب الذين أتوا لزيـارتي [أو لعيادتي] وهم يقصدون تُهوين
 صـادفنا بعضض النـوء عنـد مرورنـا في بوغـاز بسكي لأنـه هشهور
 فازدست دوارا من جراء ذلك الخبر وأخذت أتوقع ازدياد الحالـ. بحمد الشمررنا في ذلك البوغاز والبحر على مـا كان. وفي صباح الأحـ الواقع في 6 حزيران شعرت بزوال الاوار فنهضت من الفراش وإذا

صارت الباخرة تَتخر على بضعة أميال مثّها ونحن نتظر إليها من الصالون. وبقيت هذه الجبال متجلية لدينا حتى الساعة 3 بعد الظهـر تقريبأ. وفي صباح 2 حزيران أصبحنا على ريح هادئ والبحر ساكن فسارت بنا [الباخرة] وهي لا تهتّز كانهها قلعة أقيمت على راستا
 فتوسينا قرب الوصول إلى جبل طارق. وكان منظر هذه الجبال على غاية الجمال وهو مشُع بالشُمس الرقيقة، وقد تبين لنـا أنها [الجبال] مؤلفـة مـن سلـلتِين الواحـدة وراء الأخرى وبعض قمهـا مـا مكسوة
 وبعضها بخاري كانت تتراءى لنا عنا عن أبعاد مختلفة بين سانير شُمالا
 غاية في الجمال والحسن حتى شخصت أبصار جميع من تأمله وتنبره

والش عنوان الجمال.
وفي صباح 3 حزيران وصلنا بو غـاز جبل طـارق وشـاهـاهنا القسم
 للاستحكامات لأنـه داخل في عرض البوغاز وهـو وهو مرتفع وجميعـه



 البروز قلعة، وجهزورها بما يمكن تجهيزه من الأسلحة والمدا والمدافع. وقد خرقوا أو بالحري جعلوا في هذا الجبل ثقوبا عديدة، وجعلوا في كل منها مدفعا من المدافع العظيمة القدر التي منها ما يبلغ ويلغ وزنه 200 طن
 لا تَلثفت إلى هذا البروز إلا وتراه مرصعأ بالددافع ونعـع الترصيع. أمـا

الأرض فيّوجهنا فيها حتّى انتهينـا إلى محطة Finchly Road ومـن هنـاك مشينا نحو ميل فوصلنا إلى Finchly Road ومن هنـا إلىى البيت نمرة 3 حيث تسكن Mrs Saleeby فقابلتنـا الست بكل إكرام وبقينا عندها بقية ذللك اللنهار، وبتنا عندها. وفي الصباح التالـي توجهنا صحبة Mr.Davis احد أصدقاء الست صليبي قاصدين المدينة حتى
 .College
 للالتفتي عن غرفة نأوي إليها مدة إقامتنا في لندن. فذهبنا معا إلى قاعة
 المعلومات عن الأماكن التي توجد للاستئجار و وعند ذلك أخذا ألـا نـا إلى أن اهنّينا بعد الظهر بنحو 4 ساعات أوضة في مكان هذا عنو انه

Mr. Bishop
. 96 Great Russell Str
W.C. - London

فاتفقنا مع صاحب البيت على الأجرة وذهبت في ذللك المساء إلى بيت
 الليلة في هذه الأوضة. وفي الصباح التـالمي نهضنا اللترويقة. وبعدها توجهت أسعى وراء العفش فأتيت بـه بعد عنـاء عظيم بواسطة وكا وكالـة تدعى Parcel Delivery Office. وفي اليوم التالي توجهنا للفرجـة على British Museum ${ }^{1}$ الذي هو بقربنـا، فكان غايِة في الغرابـة. وفي اليوم عينه ذهبنا إلى جمعية اتحاد الشبان المسيحيين التّي عنو انها

1 ـ المنحف البريطاتي.

بقائل يقول غدأ صباحاً نبلغ [Plymouth] فاستبشرت بقرب نهايـة مدة السفر لان المسافةّ بين هذه المحطة ولندن لا تزيد عن يو يوم. وفي صباح الاثشين الواقع في 7 حزيران وصلنا Plymouth بـاكرأ ولبثـا فيها نحو ساعتين. ونحو الساعة السادسة والنصف من ذللك الصباح غادرناها طالبين عاصمة بريطانيـا العظمى. أمـا بليموث فظهـر فـرت لنـا
 البقاع قد رفعتهـا الزلازل، وهيا وني في إيـان الربيع وقد كستها الطبيعة

 كاحر اش سورية. أما مرفأ هذه المحطة فقد بنتّه لها الطبيعة على شكل المل مربع تقريباً ثلاثثة من أضلاعه مؤلفة من ثلا المر المروج و الضلع الرابع

 [الفو لاذ] مستديرة الشككل تُطل على كل الجهاتـ وبا وبعدما بارحنـا جبل طارق شمالا، ابتدأنا نشعر باشتداد البرد حنى أننا الآن صرنا في الار حالة تحاكي أبرد الاوقات عندنا.
وبعد وصولنا بنحو ساعتين بارحنا بليموث قاصيلين لندره فوصلناهاها
 الوصول إلى المحطة التي ترسو فيها اعتيادياً وكان عليها النظار المـا
 الباخرة وننزل إلى البر ونتوجـه في السكة الحـيـن
 بعضهه [Royal Albert Dock] فنزلنـا في السكة الحديديـة مدة Finchurch ثلثي الـعاعة فوصلنا إلـى منتصف البلدة إلـى سـوق الـو Street الطريق المؤدية إلى Finchly Road فدلونا إلى محطة حديدية تحت

Colonial and Hyde Park اللتفرج على المعرض المشهور وفي طريقنا إليه تفرجنا على تصثـال البرنس Indian Exhibition المقام قرب المعرض، ودخلنا بعد ذللك المعرض الذي بقينا فيه من الساعة الواحدة بعد الظهر حنى الساعة الساساسة ولم نتفرّج على نصفه. و عند ذلك عدنا إلى الأوضة نطلب الرقاد تُعبأ وفي صباح Mr. Morgan الثلاثاء الو اقع في 14 حزيران قمنا نسعى إلى مقابلـة فوصلنا إلى محطة الكرستشن في Pater Noster Square فسانـ 14 فـألنا
 بششاشة وأخبرنا أن المستر مور غان ذهب يسعى وراء مـا فيـه خيرنـا فشكرناه ومضينا على أن نعود في الغد. وفي الغد 15 حزيران عـير الغا

 (والعنوان) فابذا هو Mr. Guiness Bord فاخترنا الذهاب إليهـ حالا لأننـا كنـا في منتصف الطريـق. فذهبنا إليـه وقابلنـا الرجـل وإذا هو
 اللاهوت ونكريس حياتنا لخدمة الرب. فقلنا لـه كلا ليست هذا غـا غايتا
 وعدنا إلـى المنزل وقد أخذ منـا التُعب مأخذأِ وفي المـــاءاء زارنـا الجبوران كجاري العادة لنمضي بعض الوقت معا شأن المو المواطنين في بـلاد غريبـةٌ وكنـا في الرابع عشر مررنـا لـدى عودتنـا مـن مكتا الكرستشن على معبد القديس بولس العظيم الهائل ودخلناه للالفـرج فإذا

 الآلاف مـن الكراسـي وفـي صـدر ها هيكل زيـن بسائر أسباب الزينـة يعلوه من الجانبين آلتّان موسيقيتان (Organ) لهما حجم عظيم. ولهذا
Y.M.C.A. Exeter Hall

Strand
وقابلنا كاتما ورأتمرار ها فاستقّلنا بالتزحاب وأعطانا تحرير تعريف إلى مدير جريدة (Christian) واسمه

Mr.Morgan
Paternoster Square
Christian office
فذهينا إليه وكان يوم الجمعة فقيل لنا انـه توجه إلى المدينة ولن يعود حتى الثلاثاء القادم لأن يوم الاثثين عيد. فأعطينـا المكتوب لمـين كا لمان

 الجمعية التركية و هذا عنوانه:

The Rev. T.W. Turkish Mission and Society
J. Adam st. Strand London W.C

فتوجهنـا وقابلناه وتكلم هنيهـة حول بعض الشؤون المتعلقة بسورية وطلبنـا منـه إرسـال الكتب فوعدنا بإرسـالها لنـا في أول فرصــة لأن

 البوليس، وبعد ذلك توجهـا إلـى Regent's Park اللثفر علـى Zoological Garden
 [المساء] تُريبأ حيثٌ توجهنا اللطعام. وفي اليوم التالي [الاثنين] ذهبنـا

نطلب البيت. وكنـا نتـردد في أكثر أيـام الأسبوع إلـى قاعـة اجنمـاع
 المخصصة لمن أراد من الأعضاء أو الضيوف الاطلاع عليها. وفي الخامس والعشرين (الجمعة) حررنـا إلى بيروت ومصر أيضا ولا ولم

 قلنا سمعأ وطاعة. فتوجهنا للحـل ونحن في اشتيّاق للتنزه بعد أن قضينا Oxford st. معظم ذلك النهار في البيت. فسرنا من شـار عنا إلى شـار

 صفوف وجماهير المتنزهين مثلنا نتجول بين الأشجار والمساكي الئب البـاهرة



 فسرنا نحو إحداها فإذا هي كنلك أي أنهم جماعة يصنون وني واقفين إلـى رجل منتصب في وسطهم يلقي فيهم عظة لينية فاستغربنا هذا الألما الأمر لعدم حلوثنه

 يحاول رفع شأن لوثر وآخر جلب الناس إلى المسبح وآخر فتح سكة الاعيد
 تور ع القوم وما هم فيه من الحمية لرفع شأن النعاليم الدينية والأبيبـة وقيبل


المعبد قبة عظيمة الارتفاع تكثف منها أكثرٌ أقسام لندن. والمعبد مباح الالخول إليه لللثفرج لأنـه ذائع الصيت في أكثر أنـاع ألاء العـالم المتمدن
 وصرفنا السادس عشر والسابع عشر وبقية ذلك الأسبوع في الجو لان وقضاء بعض الأعمال مما ليس هو من الأهميةٌ بمكان. إلا أننـا كسرنا يوم الجمعة وفي يوم السبت ذهبنا للالترج على مسرح الحيواناتات.
 التحاربر بعثنا بها إلى سوريا ومصر كالعادة 19 الـيا وفي أصيل الأحد 19



اعثمدنا على الذهاب وحدنا أنا وجبر إلى Regent's Park.

 ما علينا من الخطابة على جمهور الأعضاء فيما يتعلق بشؤون جمعيـة شمس البر. فتكلمنـا في الجمهور بلغتهم فأتينا فيـه على الـى حالـة سوريا عمومأ وحالة هذه الجمعيـة بالنسبة إليـه، ومـا لديها من الوسـائط ومـا
 الجمعية في ما ستشر ع فيه قريباً. وختمـنا الكلام بالشكر وبمـا وجـا وجبـ
 وتحركوا اللصلاة من أجلهم ففعلوا. وبعد الصـلاة دعانـا مستر كندي لتناول الغداء في قاعة الجمعية فجاريناه بناءً على أن هذا ونا عادة لهم مع
 فقلنا إن شـاء الشَ وذهبنـا ${ }^{1}$ We hope to see you often here

فل آليات يتُقْمهم علم مختص بهم يتبعه الضباط ثم العساكر المؤلفة
 الموسيقية فيبقاطر إليهم أبناء اللبيل يبَبعون خطواتهم يزاحم بعضهم

 التُبابيك والكوى يجمعون الدراهم تنشيطا للمشُروع عإلى ان يصلوا

 وتضلع في علم اللاهوت وحجة تفل الحديد... فاذذا خانتـ القريحـة التّهم الإحساناتات، وإذا هجرتــه الحجة عمد على سـلالم الصوت فمسخها مسخا، فتراه ينادي ويخور كأنما نفخ في الصور أن هيّا بنا البى التفور


 يشدون أزره ويمدحون ما كان من سحر بيانه وعزيز بر هانـه، فيخطر
 كاسات تنتلالألأيها ابنة العنب أو ابنة الذرة فيسبيرون وأعين الامـام وراء حاملي العلب يكرر الصلاة ويعيد الطلبة أن اللهم املألا الصندوق
 يقابلوا جمهور آ آخر يقفون [لإذهابهم]. وهكذا دأبهـم كل يوم لا سيما
 ويأخذون الزكاة ومن مال الناس ينفقون [أما من مالهم فينافقون] ذلك بأتهم خدم في كرم الرب صـادنون بيوسون الكرم وم والحنطة والعليق والأشواك يسقون ويسمرون، فهم في خطر أن يكونوا على حتَفهم بظظلفه ساعون.

لالرسل الكرام في أواثلٌ انتشّار تعاليم المسِّحِ، وغبطنا الجماعة على



 استماع تلك العظات وعكفـا نطاب استا استماع الموسيقى الععومية التي كانت بالقرب منا حتى تغيرت المناظر فكان انتقالنا كان هبوطا منـ
 نزع الحبياء من وجوهن فكن يز يمن الرجال ويدفعنهم يمنة ويسرة ومثل ذلك كان يفعل الشبان معهن. فكنت ترى هذا يخا يخطف منديل تلك

 نسر ع للتخلص من هول المنظر وفباحتّه. فأسر عنا للحـال وسرنا إلـى الجهة المقابلة حيث تظلصنا من الازدحام ودنونا من مسمع الآلات ثُم مشينا نطبب الفسحة. وعند الغروب خرجنا من البارك كـر بعد أن قطعنـا ترعة من التيمس تخترق البارك من جانب إلـى آخر وسرنا نطان المنزل ونحن نردد حسنات القوم وسينيّاتهم. وقال جبر ونـين
 الواعظون النين شُاهدناهم في الحديقة فقرِل أنهم فرق لجمعيـات دينـيـة
 Salvation Army
 من أفراد الجشش يلبس من الألوان مـا يدل على وظيفتـه ومنزلتـهـ أمـا موضوع هنه الجمعية فالذلاص، أعني بـه خلاص أبناء جنسهم من ورطة الجحيم (أعوذ بالش) وهم يتّوز عون في شوار ع المدينة فرقا أر

جبور فاخبرني فيه عما نكبد من المشقة فبـل استلامه 800 نسخة من

 كتبث جملة حقيرة بخصوص الكتاب على أمل العود إلـى الموضوع علـو
 ذلك أخذنا التمشي نحو Regent Park فتمشينا(أنـا وجبر) ودخلنا الحديقة وصرفنا فيها نحو سـاعتين في التفر ج على منـاظر الطبيعـة. لكن هذه المناظر كانت مشوشة ببعضها مما لم تألفه من القبائح الناتجة




 الشنطة، وجبر وضع كثبه وثيابه في صندوق الستعدادأ للسفر إن شـاء اله.

وفي صباح الثلاتُاء توجهنـا إلـى الـدوك Dock وعقدنا مــ شُركة Parcels Welinery Office ستسافر الخميس 8 الجاري فقطعنا ورقتي سفر درجة ثانيّبة بقيمة 24 ليرة انكليزية وقبل يوم الخميس الساعة 11 قبل الظهر قلنا حسنأ ثم


 فرأيت أن الكراسي المفردة المصفوفةَ في مركز الكنيسة تبلغ 50 صفاً

[^1]وكان قد ورد إلينا في ذلك الأسبوع تَحرير"من مسز صليبي تطلب منا أن نذهب لعند أحد أصدقانها Mr Cook لتنعرف بـه لأنه من أدباء العاصمة. لكننا لم نستطع ذلك بسبب انحراف صحة جبر ونظرا لان المسافة بيتــا وبينهـا ليست أقل مـن 5 أمبـال نقطع معظمهـا بالسكة الحديدية تحت الأرض ومسكن المستر كوك بجانب منزلها، فاجيبناها
 انفتحت أمامنا أبواب للشُغل الحدها تعليم صف عربـي في إحدى مدارس اللاهوت خاصـة Mr. Guiness ومركز آخر في Kings College العاصمة تريباً طلبأ لراحة جبر وصحتّه فتوّوفنا عن كل عمل بسبب
 شأنها. فإن المناخ رديء لا سيما لمن كان من الديار السورية الصافية الجو النققة الهواء. في هذا الأسبوع عترجح عندنا نرا ترك المدينة. وفي

 السفر لكنها كادت تعغر عند استماعها الداعي لذلك [لكن من يأكل العصي ليس كمن يعدها]. وكنا اعتمدنا على السفر الأربعاء القادم8 8 تصوز فودعناها وعدنا من عندها مساء بعد ان أطلعتا علـا على تحارير
 يدرس العبرانية والفرنساوية وهو على أهبة السفر إلى لندن. وعند
 تحريرين الواحد من والاي والآخر من خليل شُـاول، فقرأت كليهمـا، فكانـا مفيدين عن سلامة الجميع. وفي الصباح النتالي [الأحد] أتانتي تحرير آخر من المعلم جبور ضمنه تحريران من الإسكندرية من جوز [زوج] خالتي والآخر من القاهرة من ملحم شُكور . أمـا تحربر

القطار من المحطة فوصل إلى الدوك المشُار إليه الساعة 12 أي أنـه استمر سـاعة مـن منتصف مدينـة لنـنـن إلـى أحد أطر افهـا!! وهنــا
 رقاصـة. وهــاك استلمنا أماكنتا، أنـا نمرة 26 وجبر نمرة 25 ونحو


 التّجول فيها. فمن كان بيده اسم المكان المقصود ونمرتـه ولو كان فيا في أقصى المدينة يمكنـه المسير بنفسه ولا يحتـا جا إلا أن يسالّ البوليس الهنششر في الأسواق [بحيث] لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من 100 ذراع. وفي بعض الأمـاكن تُرى الواحد بجانب الآخر . ففي مربع [أكثر من 4 بواليس [جمع بوليس] في [The Bank Of England]
 النقار [الشجار] والنزاع. فالبولبس منوزع في جميع شُوارع المدينة حاضر ليهـي أي سائل كان عن طريق أو شار ع أو أي استفتهام كان،
 المدينة محطات مقامة في جميع أقسام المدينة يدعونها في لسانها Fire Brigade !إلى حريقة [حريق] أو إلى نـار شُبت في أي قسم من المدينة. وعلى
 يستّل منه على حصول حريق، عليهم المبادرة حالا. وهم في كل آل آن
 مسروجة والكل ساهر. ومن أنواع العربات التّي يستعطلونها لإطفاء اللهيب عربة طوبلة على هيئة سلم ينصب عند الاقتَضاء فيصعد عليها
إلى أعلى الأمكن.

كل صف 40 = 2000 ووراءهم 18 صنفأ كل صف 10 = 180 والفسحات بين العواميد في الفسحة الأولى 10 صفوف من كل جانب كل صف 2= 100-50 50 وفي الفسحة الثانية 28 صفـا مـن كل جانب، الصف مؤلف من عشر كراسي 280×280 560 أمـا ما بقي من الفسحات ففيها كراسي غير مصفوفة بل هي مستوفة [مكسـة
 المتقاد نكر ها بنوكة [مقاعد] عدها 54×2= 108 كل منها يسع 6 = 684 فهغا عدد المقاعد التّي لم تشغل من الكنيسة نصف فسحتها ولا لا تلثهـهـا ولا ربعها فإنهم عند الاقَّضاء يمكنهم قَبول 10000 شـخص
جلوساً بدون تكلف.

وفي ظهيرة السابع [من تموز] أتى من قبل شركة نقل العفش من ينتل عغشنا فحمله وذهب به إلى Royal Albert Dock حيث يوضع فئ فئ
 الذهاب إلى حيث الباخرة لارى العفش فيها وأدفع مـا نكلف. فذهبت ولكن لم يكن أتى العفش بعد فقال لي أحد مستخذمي تلك الشركة: لا لا
 إليها عن طريق Liverpool Street Station . وفلت: ولمن ادفع الأجرة، قال تراني في المحطة وأنا آخذ منك الأجرة. قلت حسنأ وفي صباح الخميس 8 تموز نهضنا للاستعداد وكنت أبقيت الشنطة في
 9 زودانـا بكتاب ديني. ونحـو الساعة Mr. Bishop و 9 Bishop خرجنـا إلـى اوكسفورد ستريت حيث ركبنـا فـــا في Omnibus حتى محطة ليفربول ستريت و هنـاك قابلت ذلك المـأمور فأعطاني ورقة الحساب وإذا قيمته 11شلنا. ثم قطعنا تذكرة سكة حديد للذهاب إلى محطة Tilburg في قطار مخصص. وفي الساعة الحادية عشرة أقلع
 والمعلم والتـاجر والصانع والبر لمـاني والعتال جميعهم يحتاجون إلىى الإعلانات، وهم غالبا يصحبون الإعلان بما يجعل له وقعا في النظر
 وهي متعددة لا سبيل إلى استيفاء ذكرها، كل ذلك استلفاتأَألمارين إلى


 لرؤيتّ.
وفي لندن من التماثيّل ما لا يقع تحت الحصر . وهم يكثُرون وضعها في المعابد والأماكن العوومية حيث تثزا احم الأقامام.
ومن جملة الأمـاكن المشهورة محل تترجم فـهـ أي لغـة شئتـو ومن
 ينسبونها اللشرق، من جطاتها أن المرأة تدور في الأسواق حاملة ففصـا فيه طير صنير أخضر الأرجح أنـه من نوع البيغاء. فهذه تمر بها النساء وغالبأ من متات [سيدات] الانكليز تعطي إحداهن درهـيا إلـى تلك المر أة كانها تطلب منها بختها فتفر البيغاء من القفص وتصا وتصعها
 الأوراق. والورقة التّي ينقدها هي بي بت تلك السبية، فتأخذها وتفتّهـا وتقرأ مـا تّضمن ممـا طبع فيها من العبارات التي خطرت في بـل الكاتب.
ومن سيئاتهم تطرفهم بـالفواحش كـا ألـعـنا. ومن أقاصيصهم أن في هذه العاصمة محالات تأتي إليها البنات الفقيرات من القرى المجاورة


ومن حصناتها أن فيها أكثر أسباب المدنيـة، هِّاكـاك المدارس والجمعيات والمطابع والجر ائد تباع بأرخص الأثمان أكثرا هـا يومية وبعضها يـا يصر مرتّن في اليوم. وممايطلّ الإنسان رؤيتّه الإعلانانات، فإنها معلقة في كلي مكان على الحيطان في الأسواق وبين البيوت في العربـا
 ولا سيما حيثٌ تَر القطارات الحديدية. فعند كل محطة ترى الإعلانـات أكثرها كبير الحجم يبلغ ثلاثة أو أربعة أمتار مربعة علإِها رسوم مختلفة هيئة وإتقانـا بـاختلاف المقصود مـن الإعلانـاتـ ولم يكتفوا بـا بـلك بـل الختر عوا طريقة لوضـع الإعلانـات في الجو ونلك بـأن يضورا با بالونا
 فوق البيت أو المخزن المقصود الإعلان عنه ويدكونونه بحبل فيرى المار
 لأنهم قلمـا اسـتعطلوه. والمظنـون أنهـا أحسن طريقـة للإعـلان لمـن هـن هم
 على المارين في الشو ار عليلا ونهارأ. فإذا مررت بأحد الشوار الا لا تا ترى
 منها فالثلين Here sir Thank you ${ }^{1}$ فتملّ من أخذ الإعلانـات التي لا يهمك الاطـلاع إلا على شيء يسير منها، أو لا يهمك الاطـلاع علِيها

 على لوح خشـب نحـو نراع مربـع أو إعلانـين يلصقان علـى لـوحين يوصـلان تعليقا بحبل يضعهما رجل على كثفه بحيث يكون لو لوح إلى



من الوساخةُ والدناءة في أدنى درجة بحيثِ لم يكن عند مشاهاهة أحد
 المختلفة الألوان جعلت على جثثه ما يشبه الثوب! وقال مبشر آخر أنه شُاهد عائلات لم تَّخطـو والدتهم عتّبة الدار التي هي تُحت الأرض في الدهاليز. ولذلك عند عاما أخرجها خارجا مشى بها بعض المسافة أظهرت غايةَ تعجبها مما رأت. وقال انـه رأى من تلكا العائلات من لم يكونوا يعلمون إذا كانت البطاطا تثبت على الشجر أو هي اعشُاب، مع أنها كانت قوتهُ اليومي. وفال إن كثيرين من الذين
 Lodging تحت سطح الأرض. ومثل هذه الأماكن يدعو ها الانكليز Houses
 الرقاد. فتأمل بققار الأقَار التّي تكون من نصيب مثل هذا هـا الأماكن
 الصناعي لا يمكن مهمـا أجهد نفسه أن يقوم بأجرة أوضـة أو منزل
 عشاء ههم- إلا بلحس الفلس. وترى في الطرف الآخر عائلات رافلـة في عشُ هنيء متنـاه بالبذخ والإسراف مما يحسب غير طبيعي فينفر الطبع السليم من مثله. ولكن كــا أن نهايـة الوساخـة في تلك العائلات فنهايِة النظافة عند هؤلاء.
واللزايد أخو الناقصـ1.

ولللسيدات الانكليزيات الثققم على الرجال في جميع الأعمـل المتعطلقة
 للخطابـة على جمهور مـن كـلا الجنـين استـأنّن أولا الـبيدات ثُم

 كثّرت هذه الفواحش في الـسنين الأخيرة فدرت الحكومـة بالمسانـألة وطلبت صـاحبة ذلك للإقرار بمـا كانت تفعل. ولمـا رأى برنس أوف
 [الفضيحةّ] بأن أوعز إلى تلاك الزانية بأن قولي إن ذلك بدر مني خطـا
 الالي حملها على متل تلك الفواحشُ فألرّرت الامر أة بذنبها على الكيفية
 فأذاعتّه في الأفطار.
للجرائد حرية عظيمة وكل إنسان يقدر كتابة أفكاره ونشُ ها شُرط فوة الحجةً والكتابة بحق رجال الحكومة مباحة إلى مـا يفوق الحد إن إن ذمـا

 المستر غلادستّون فيوسعونه قدّا أو مدحاً. فتّارة يرسمونه على شكّل
 يخطر لهم من تصصرفه. وهكذا يفعلون بكل أعضاء البرلمـان ولا سيما كبرائهر.
وفي لندن على عظمتها وغناها من العائلات اللواتي لا يقاس سوء حالهن بمن سكن البر واقتات على العشب. فتد أعلمنا بعض المبشرين


 إلا قطعة حطب يجلس عليهـا أصحاب المنزل نهارأ ويستخديونها وسادة ليلا. أما فرشهم فقال إنهم عندما يأتئي المساء يـألّون بضمة من القشّ ويفرشونها تحْته وينَّطون بأئو ابهم. وقال أنه شُاهد عائلات هم

المعـادن والمقـالع العميقـة الحجريـة والحديديـة يخـنـا يلطن بالفعلـة مـن الذكور الذين مثلانن في العري. فتر اهم شبانأ وشابات يعطلون معأ في عمـق الأرض حيـث النـور على أضـعفهـ والحـرارة علـى معظمهـا. وفضلا عن تُعرضهن للأسقام الناتجة عن ذلك العمل الخشن لا ولا ينجون مما يجلب لهن العار وضياع العمر. ولطالمـا نددت بـه جر ائد القو القوم



 يطلع على مثُل هذه الشؤون مـن أبناء المشُرق يقّول مـن لنـا بيقاء الـاء
 القوم إلا من كان من ذوي القربى والأصحاب، فإنها عو الائد مهما بولغ اعلغ في استععالها ومهما قيل فيهـا فالأبكار معها فـي أمن والألانر اض في في

> صون.

ومـن خصائص معظم الشعب الانكليزي الاعتَداد بـالنفس واحنقـار الغير. فلا ينظرون إلى أجنبي إلا نظرة ازدراء اكاء أنما هو دونهم في

 وربماصرحوا بهذا الاعتقَاد أمام الغير، غير مبالين بمس الحساسيات أو مراعين ما تطلبه منهم الآداب. فقد حدث بينما كنا قادمين من لندن إلى مصر أن تحادثـا مـع احد الركاب، في الباخرة التي كنـا عليها،
 سنوات في القاهرة، إلى أن قال: وقد تعرفت أثنـاء إقامتي فير فيها بأحد تراجمة الجبش الانكليزي، وأخذ يعدد صفاته لعلنا نعرفه، وكان قد

الرجال. وإذا اتقفق تُقابل سيدة و(سيد) في مدخل عليه أن يتّحى رييُما

 كرسبهـ، أجرأ، ويكتفي بتقّديم تلك الخدمات فخـرأ، ويحسب حصوله علمى رضاها حظا ندار مُّاله. وجملة القوّل إن الناظر إلى عوائدهم من هذا القبيل في بعض الوجوه يرى إجلالهم للأنثى مبالغا فيه وأي مبالغة. لكنه إذا نظر إليه من وجوه أخرى، رأى الخـلاف بل العكس. فنرى السبيات يطفن في الأسواق حاملات علبأ من الشحبط [الكبريت] أو
 أصواتهن في مزدحم الجماهير "Penny Each" أو مـا شـاكل طبـا

 أحيانًا في بعض الزوايا في الشّوار ع ساء جالسات يسترز قَن من بيع
 [عشاء] لعائلاتهن. وهي- المرأة- لعلمها بذلك لا تنفا عـك عن الاشتيال
 أمتعة أو ترقِيع خرق. كل ذلك تفعلـه وهي في الغالب عند حد الهرم تستعين في كل هذه الأعمـال بالنظـارات المكبرات (إبـا له وإبـا إليـه

راجعون). على أن اللنساء عموما عندهم نصيب الرجال من سائر الأعمال على
 وحوانيت ومـأمورات بريد وتلغر افـاتـ ورئيسات مكاتاتب وبانتعـات خمور . وتراهن حارثات في الحقول وراعيات للمواشي المعامل الحجرية فينزلن عاريـات النصف الأعلى من أجسادهن إلى

1 - - بعذ مانة عام [1980] لاحظت عكس ذلك في الأندرغزاوند [المتُرو] ، حيث يبقى الرجل جاللبا والمر أة والقفة 2- كل فَطعة بقرش انكليزي.

إلى سريري اطلب الاستلقاء لأنه كان أحسن سبيل لراحتي من الدوار الذي كان يز عجني جدأ. أما جبر فكان اثبت مني على مقاو الاومـة الدوار
 صرف الأيـام الثلاخثة الأولى طريح ذلك الفراش بسبب دور [حمى] فاجـاه عنـد رسـوخ قدمنا في البـانرة. ولمـا كــان المساء طـرق فـي الجرس أن الطعـام حضر فلـم اسـتطع الـذهاب إلـى المائـدة فأتـانـي السفرجي يسألني إذا كتا الحتاج إلى طعام يأتيني به إلى السرير . قلت لا استُطِيع تناول الطعام الآن. أما جبر فكان قادرا فمضىي إلـى المائدة. وفي الليل قويت الريـاح وتعاظمت الأمواج فصارت البـالخرة ومن عليها يترنحون سكارى ولا سيما أنا. فكنتا لا استطيع إنهاض رألا رأسي ولا الالثفات لا ذات اليمين ولا ذات اليسار، وخلت الأرض تـاندر بـا

 نصف الليل بيسير نهضت ووضـتـت الساكو [الستّرة] عليّ مـع مـا اقتضنى للّك من العناء وخرجت إلى أوضة السفرة [المانّة] لأرى مـا كان من أمر من بقي من الركاب فرأيت الساحة فار غة لا يسمع فيهـا
 (steamer is rather moving tonight قليل أتى أحد البجـارة فدخل كل الغرف بقفل شبابيكها خيفة دخول الأمواج إليها. وجطلة القول كدت لا أصدق إشراق الصباح الذي أعقبه بعد بضع ساعات إلقاء المرسي [المرساةً والناس يقولون ها أننـا في بوغاز جبل طارق. ثم أوفقت السفينة آلاتها فتيقتن الخبر وخرجت
 الظهر [السطح]، وإذ نحن داخل المرفأ وأمامنا جبل طارقَ بمـا عهدناه فيه من الرونق والبهجة والعظمة والقوة والاستحكاما وبعد يسير أتّت

1 ـ ـبالأحرى الباخرة مبحرة هذه اللبلة.

الضـاع اســه فلـم يهتـد إليـه. فـنحن لـم نعــرف أحـدأ يتـصف بهـذه الأوصاف. فصاحبنا استأنف الوصف فقال مبالغأ في محاسن صاحبه
He is very smart, if you see him you would take him for an Englishman. ${ }^{1}$

عود إلى الباخرة
وما سارت بنا نحوأ من ساعثين حتّى وصلت الأوقيانوس الأتلانتيكي




 وقلما تيسر له نللك إلا إذا وقعت في مخلا الأسلحة (الرياح) فيذهب بالبواخر وأي ذهاب فلا يبقي ولا يذر. إنمـا إذا امنت السفينة علىى حياتها في ذللك الخليج، قلمـا تعود تحسب لـا لـه
 نحن فكان معنا الأمر على خلاف ذلك لأنتـا وصلنا خليج بيسكي في
 كل تلك المدة كنا في امن وسكينة إذ أن الباخرة كانت تمخر بنـا بكل رزانة. فخلنا الأتلانتيكي راقدأ غافلا عمـا سيفونَّه. وبعد عبورنـا
 الاثثين 12 تموز قيل لنا إن برنديزي تكون في البا

 واضطرابات أنستا كل ما كان من الظفر في الأيام الماضية. فهرولت

بأجرتهم أو خدم أو مـا شُـاكل من المصالح التّي تُحسب من الأشغال
 المداظلة مـ كل أصحاب القس الأول ولا يعود لـه تعاطي الأشْغال
 يجيب بكل احترام وربمـا شُابه ذلك عندنا (الخواجات والصنا الحاعيين). لكتنـا لا نتطرف إلى مثـل هذا الحد. فقد ندعو الصناعي أو الخـادم

 أكثر ولا أقلى، هذا إذا كان من أهل الكياسة واللطف. أما إذا كا كان ممن ${ }^{2}$ What is أو ${ }^{1}$ What is it it المقّ لهم المرور في سوق التّجار فجوابـ the matter

 مجردة من كل الألقاب، وعلى أولثك أن يجبيوا
 غيظهم إلا إذا كان لا علاقة له بهم.




 حاضـر أو مـا شـاكلـو ويندر ذكر السيادة في الجواب إلا إذا اختـار الخادم، فهو غير محمول عايه قانونياً.

الفلايك [القوارب] الصغيرة تنتظر نزول الركاب الذاهبين إلى الجبل.

 على الإقلاع الساعة الواحدة بعد الظهر. أمـا الـوار فكـان فـارقنـي
 قـد حنكته الأليام وعلمثّه السنون أن خير الأعمال الفضيلة وأن الرزّانـة
 الغـابرة الـنين أتوا الأرض في ريعـان صـباها مـمـن شـكروا

 رزانتّه. ولا غرو فإنه مركز العالم المتمدن تُحيطه القارات الثّالثا من الجهات الأربع وقد ركب متته العظماء والحكماء والثنبيون، ولا ينكر إن كان على شيء من الحدة في أول شبابه، على أنه كـان محمولا فلا في


 منذ القديم، فهم الآن مسلحون ومحصنون بما لا يخشى معه انقلابهم إلا تحت ظروف اسشتاثية.

عود إلى لندن. ينقسم الشُعب الانكليزي إلى قسمين عظيمين يعرف


 وأصحاب القس اليُاني هـم على الغالب عمــال صـناعيون أو فعـلـة

دائرة الأفق ولا تُركه بل لا تزال مركزا له وباطلا تسعى. فكاني بها
والأفق يسعيان معأ.
(ويتلو بياض ثم صفحتّان مرسوم عليِهما منارة جبل طارق) واستمرت الباخرة على السبر في هذا البحر الرانق أيامـا أربعـة، فقيل لنا في آخر يوم أننا في صباح غد نبلغ مالطا، قلنا أهلا وسهالا.

 بادئ الرأي مـا يظن فيه شيء مـن الكبر . وكنـالم نكلمـهـ ففي اليوم
 ينكلم الانكليزية. فجرى بينتا الحديث بالإفر نسبية. فأخذنا نتحادث في في هواضيع مختلفة وبعد أن تمكتت المعرفةّ طلبنا اسمه فأعطاني الكارت مكتوب عليه J.P.Barreto Meranda ثُ طلبت منـه ترجمة بعض الجمل إلى اللغة اللهندية ففطل و هذه هي الجمل المشار إليها:

Salam صباح الخير asa-Too cosso كيف حالك

Aum boro مبسوط
Aum boro nma مريض
اذهب Tum vos
أين أذهب Tum fuim vota Aum ottim londrie اذهب لندرا

أنا
أنت
 (جنتلمـان) لا يسو غـلـه إلا أن يتَابع أبناء طبقتـه بـالملابس والألأزيـاء والقيم. وهكاًا أصحاب الصف الثاني وهم في الغالب لوا لو أرادوا تقليد أسيادهم بالملبوس لما استطاعوا نظرا الما يقتضي ذلك من النفقة التّي
 منزلة أولثك. إذ انه يكاد يكونّ مستحيلا إلا على نراريبهم إذا بلغوا من الثراء مـا يكفي لمحو اللقب القدديم وكتابـة آخر جديد وإلا فهو منهـ عنقاء مغرب [مستحيل].

عود إلى الباخرة
نحو اللـاعة 1 بعد الظهر أقلعت بنا الباخرة تُطبب الشُرق وكان البحر لم يزل مضطربا إلا أنه لم تثت الشمس إلا وقد عاد إلى عقله فكان كما
 يتشُص لـه صفيحة من العقيق الأزرق تامـة النقاوة فيها لين الماء
 الجمال الذي لا مثيل له لا سبيا عند الغروب. فإن الواقف على مرا مرتفع

 لونها فاتح عثد اتصال هذه القبَة بالسطح العقيقي، ألمواج الج حمراء زاه
 كأنها (كلمة مدحاة) ولا أنول أنها تشبه شيّأَا إذ أن الطبيعة لم تأت بمـا يشبه هذا الجمال. فيرى الناظر هذه المناظر والجو قد هدأ والناس واقفون شُّاخصون وقد أخذتهم الر هبة وجذيّ أبتا أبصارهم الطبيعة فسبحان الخلاق العظيم. والبالخرة تسعى جهدها طلبا لمحيط

ونحو أصبل الجمعة 16 نموز مررنـا بجزيرة عامرة جبلية مرتفعة كللها السحاب واقعة على يميننا قيل أن اسمها Pantalaria فيها عـيا عدة قرى متوز عة في منخفضاتها. وفي 17 تُموز الساعة 5 صباحأ وصلنا مالطا وبقينـا فيهها إلى الساعة 3 بعد الظهر وإذ ذاك أقلعت بنا برنديزي طالبة بورت سعيد. وفي صباح 18 منـه قابلنـا في البـاخرة أحد المواطنين وقد ركـد ركب مـن


 الآن الـى الاسكننرية والأرجـح أن نعود أنـا وإيـاه بيـاخرة مـن بورت سعيد.

قد كرهت نفسنا الطعام وكر هنا الأكل من أجله. يا له من طعـام تافه هل الا

 المائدة والنفس تقول هيا إلى الور اءه إلا أنـنا نصنطر إلىى الأكل قيامـا

 أيضأ. أشكال الخضرة كثيرة لكنهـا مسلوقة عاريـة [خاليـة

 الطعام إذا كان على هذه الصورة. على أنتا نعود فنقول لا الا جدال في اللوقّ فإن أصحابنا كانوا يغوصون في الأكل إلـى أعمـقهم ويكثرون من الألوان ويعظمون الكميات، فلاه درّهم ما أعظم بطونهم فإنهم يـأكلون

To هو Umi نحن أنتم Toumi

Te
ماذا تريد؟ Tou ko kitten tai
وقد علمت منه أنه ابن عائلة هندية شُريفة مختلطة بالبرتناليِن. وإن الرجل كان في سياحة في أروبا وله خال في بـاريس من الثروة على

 حمايتها ويتخلصون من نير الانكلِّز و وسألتّه عمـا يجريه أولثـك في في
 وابتلاع اليابسة. فهم ساعون الآن في سلب الأراضي الاني وجطلها ملكهم، فيشتُرونها من الأهالمي بأتمان بخسة ويتخذونهي للعمل بها. فالهنديون

 الجنسية الهنديـة جعل المدارس العالبـة تعلم الانكليزبـة بكل فروعهـا وإهمال الهندية بقدر الإمكان.

 حياة فيها على الإطلاق وربما كانت مسكونة على ما فِّيل. لكن ذلك لم يين لي و وها منظر ها من البا وناخرة:
(و هنا على صفحة كاملة صورتها بقا بقلم الرصاصن).
.

العثمانية. فكنت أتردد إلى المينا كل نصف ساعة أو ساعة وأعود إلىى جبر في اللوكندة. فمضت الساعة المعينة لوصولها(3 بعد الظهر) ولم تصل. فتوجهت إلى مكتبها فقيل إنها فُربت لأنهم شـاهداو ها عن بعد.
 وصولها. فإذا الباخرة التي رآها مامور المكتب نمساوية حاملة حجاجاً ومتوجهة في الترعة نحو المكتب المشار إليه وسألت عن فئـات السفر فأطلعني على قائمة قضت عليَ بالاستخراب، كيف لا و هي المنبئة بأن الأجرة من بورت سـعيد إلى يافـا 20 غرشـا وإلـى بيروت 40 وإلـى الإسكندرية 50 ومن بيروت إلى الإسكندرية 44 الخ. فسألث المـأمور

 طريقي لانني عازم على السفر كيف كان الحال. لكني لم أقطع الورقـة منتظر أ وصول المحروسة. فعدت أتمشى على الشاطئ إلـى أن بلغت المت










 الذهاب إلى جبر لتوديعـه ففعلت. فـأتى معي إلى البحر ـ و عند ذلك

كل يوم 5 مرات، وفي كل مرة لا يبقون ولا يذرون. بـارك الله تلك البطون والصحون. أما نحن فلم نستطع أن نتنـاول مـن الطعـام إلا النذر القليل سدأ للرمئ ونكاد لا نصدق ساعة وصولنا بورت سعيد.
الحمد لله وصلنا بورت سعيد يوم الأربعاء 21 تموز سنة 86 صباحاً ونزلنا البر نسعى وراء سفرنا إلى أماكننا. فسألت عن بواخر مسافرة إلى الإسكندرية، فقيل لـي إن البـاخرة العثمانيـة تـأتي الساعة 10 مـن ذللك اليوم وتسافر إلى الإسكندرية الساعة 3 بعد الظهـر . أمـا البواخر
 توجهنا إلى وكالة التذاكر فقابلنا السي البر اهيم أفندي وسلمناه التذاكر
 ضنمانة ثم نعلم لكم على اللذاكر. قلنا وكيف ذلك؟ قـال لأنكم لم تعلمـوا عليها في أوروبا من القنصل. قلنا حسيأ احضر لنا أور اق الكفالـالة. قـال
 فرنكات بواسطة الشيخ، فأرسل من يـأتي بـأوراف الكفالـة فمضى ثـم عـاد بها وكتبت وأمضيت من الشيخ و عند ذلك أخذنا تـانـاكرنا ليعلم
 تذكرتي ثم قـال يلزم للك تذكرة جديدة لان هذه قد مضا مضى وشتّها إذ أن

 الإسكندرية وطلب ثمنها 22 فأعطيناه وفلّا الحمد لله تُمت المنيـة، هل

 الشيالة عبده ورد نمرة 28. و هذا ربط علينـا [اتفقنـا معـهـ أو ربطنـا عليـه ليـشيل عفشنا إلـى البــاخرة. وكنـت انتظـر وصـول البـاخرة

أن إدارة الليفتيش تحتّاج الـى كاتِب وطلب منـي إذا كنت أود السعي وراء هذا المركز . فقلت مهلا ريثما أنوجه إلـى مصر [القـاهرة]. و هــا
 وكنت أول وصولي قابلت جرجي زيلع فأخبرني أنـه أتى الإسكندرية

 سيما وقد نفد ما في الجيب، فبعث إلى بيروت يأتي بما يقوم بمصارياريفه للعودة إليها فكترني ذللك.

وفي صباح اليوم الثـالث، يـوم الأحد 25 تــوز، نهضنـا نستـعد إلـى إرسال العفش في قطـار البضاعة على أن أنوجهه صباح الاثنين إلـى مصر 1
توجهت من الإسكندرية إلى القاهرة الاثثين في 26 تموز الساعة 2 بعد الظهر وقد حصل معي فصل² في محطـة طنطـا لم أصــادف مـا يشاكله. وهو أني وجدت بينمـا أنـا اخطر في العربـة اللتي كنت فيهـا ليرة انكليزية مطروحة بين أربعة مقاعد، وكان على كل منهـا راكــ اكبـ فتحيرت لمن أعطيها. فقبضت يدي عليها مسنتظر أ مرور الكومساري الـاري
 الكومساري حتى قام احد الجلوس و هو مالطي الأصل فنظر إلي قـائلا
 صدقت ها هي خذها. فبعد أن قبضها وجلس هنيهـة نظر إلـي نظرة المحتقر قائلا بلغته العوجاء "المالطـيـة" يعنـي كنت تأخذها إذا ألـا طلبتها منك! قلت لا يا حبيبي أنا غير محناج إلى ذللك، إني كنت عامدا على الاستفهام عمن تخص. فاحتد الرجل ولم يعد يستطيع النكّلم بغير

عدت إلـى مكتـب (القيـصر) وقطعت التـذكرة فــأخبرني النـاظر ان
 هي الساعة 5 فهرولت مسر عأ مخافة ضياع البـاخرة، واتيت بالشيال فنقل العفش وودعت جبر ونزلت فوصلت البـاخرة وإذا هـي غاصــة بالركاب من الحجاج الأتر الك، والغنم مالمئ عنابر ها، والأوسانخ كاسية
 الحجاج سينزلون البر، و هكذا الأغنام. فتطمنت نوعـا وجلست النتطر
 تتحـرك، والحجـاج يموجون فيهـا كاللدود. ونحو الـساعة الثامنـة أتـى قومندان الباخرة يأمر بنتزيل الحجاج والأغنـام، فابتدأوا يفعلون. ولم
 الجاللعين إلى أن قضىى الله بالفرج نحو الساعة الحاديـة عشرة، وعند ذلك صفرت واتجهت تطلب الشمال ثم الغرب بقيـة ذلك اللبل والنهار الثاني حتى الغروب. فبلغت الإسكندرية، لكنها لم تّستطع دخول المّا المرفأ لحلول الظلام. فبقيت بنـا في ظهر البحر. وفي الصباح التالي دخلنـا





 بسليم عطا الش ابن خال أمين الخوري فإذا هو شـاب لطيف من الرقة على جانب عظيم. وفي مساء هذا اليوم قابلت حبيب قَرقش وأعطيته ساعتي ليصلحها فأصلحها. وذهبت لزيارة المستشفى المصري قابلت الدكتور سعيد سركيس وتفرجت على المستشفى، وهو اخبرنـي

إلى هوتل [أوتيل] بزانس. وفي 24 اكتوبر نقلت للسكن مع أسعد في بيت استأجرناه لعألّلته التي أتى بها من بيروت أثنـاء هذه المـا المدة. وفي 28 أكتوبر سنة 86 أرسلتّ بواسطة أسعد عشر ليرات النكليز باس والدي. وكان سكني مع أسعد في بيت استأجرناه في شار ع العباسبة. جرجي زيدان

 الساعة 8 مساء فوصل محطة مصر و وهـنـاك قابلت أسعد الحشمة، وسرت وإياه إلى حيثٌ يسكن في بيت الز هار . وبعد وصولي بير هـة نزل المعلم فـارس [نمر] وهو كـان سـاكنا في الطـابق الـذي الـي فوقنـا وقابلني وسلمنا ودعاني إلىـَ العشّاء بقوله إن [أهل] البيت منتظرون مجيئكم للعشاء. فبعد أن غسلت وغيرت ثيابي طلعت وأسعد إلى بيت "المقتّطف" و هناك جلسنا على العشاء مـع المعلم يعقوب [صرورف] وفـارس [نــر] وشـاهين [مكـاريوس] والـيت يـا العشاء صرفنا السساء والليل بحديث الأسفار . ونزلت للرقاد مـ أسعـا واستمريت على المبيت مـع أسعد مدة أسبوعين شُكوت أثناءهـا منـ الا من

 أحسن، وانه توجه إلى طرابلس. ثـم وردد لي من بير بيروت إنـه مر بهـا وسار إلى طرابلس. وكتّ في أثناء هذه المدة أتردرد على بيت "المتَّطف" وأتحانث معهم بُوْون كثيرة ففي ذات بوم اظههر لي المعلم فارس [نمر] احتَـاجهم لمن يستلم إدارة أثــغل الجريدة ويساعد في إبــغال المطبعـة ومراجعة المسودات. وصرّح بأئه لا يركونون لأي كان في ها لانه المصلحة. ولمّح أنهم يستريحون لأكون أنا فيها. وبعد حديث طويل ائلا صـار التّصريح
 الشغل. فلتّ بطيبة خاطر، لأني أحب الشُغل الذي من هذا النوع علا سيما مع أناس أحبهر واحترمهم كأصحاب "المتَطف". وجملة القول تم الاتفاق على شغل استلمه من أول أغسطس/آب سنة 86.أما الماهيـة [الراتب] فلم يصر" الكلام عليها قطعيأ. وبقيت أعمل في الشُغل وأسكن أولا في بيت



[^0]:    ${ }^{1}$ Exeter Hall was erected on part of the Earls of Exeter's London Residence. It could hold about 3,000 people, and was used for holding religious and philanthropic meetings. The official opening date was March 29, 1831. In addition to its primary function as a meeting place, it functioned as the YMCA headquarters, and as a concert hall for the Sacred Harmonic Society.
    ${ }^{2}$ Syria or Greater Syria as it came to be known was then a province of the Ottoman Empire encompassing present day Syria, Lebanon, Palestine and Jordan.

[^1]:    1 ـ جـريدة صدرت في بيروت عام 1875 وتراس تحربر ها عبد القارم ثباني.

