

# : يُ يُل= 

مكتبة كنيسة مار:جرجس - اسبورتنج - الاسكنلرية

## حـقـوق الطبع مـحفـوظة للـمؤلف <br> 977-5005-18-3 اللتزقيم الدولى

$$
\begin{aligned}
& \text { الكنـــاب : البيتولية فى فكر الآباء. } \\
& \text { ع أنطون : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مالطا }
\end{aligned}
$$

 لتفصح عن جمال عظمتها ومجدها ، هع الإهتمام بالكشيف عن طبيعتها كحياة كنسبية . إبجيلية أصيلة

والحقيقة أن علم الباترولوجى يكشف لنا إبخيلية الحياة البتولية من حيث فكرتها وإبحاهاتها وغايتها وطريقة عيشها ، على اعتبار أنها فائقة للطبيعة : سر الحياة السمائية

- والتشبه بالسمائيين
, مفُرحة لها مقوماتها وطريقها ليس كغاية فى ذاتها إنما طريقة دنول فیى المعية الإلهية . إلا أن مسظم با كُتب عن البـتولية إنما يقترن بالحياة النسكية التى تؤكـد الوثائق الأولى على تعريغها بأنها شركة آلام المسيع ، وبأنها أيقونة حية للحب الحق الحق ودنول اللى الحياة الفردوسية ، وبأنها إمتداد لحركة الاثشياق للاستشهواد مع المسيع وهن أجله .

وفى واقع علم الباترولوجى نفهم حياة النسكك بصفة عامة ونذر البتولية بصفة خاصة كحياة إبخيلية فصحية مجيئية وسرائريـة ، تلثقى فيها النفس عع عريسـها الإلهى وتدنحل


لقد قدمت لـنا كتابات الآبـاء شهادة حية تحوى الكثير عن المتولية كـياة ، إبا فىى كتابات مباشترة ، أو بالحقيث العرضى فیى عظة أو مقال روحى أو تفسير كتابى ... وجاءت ايضأ بعض الكتابات ضمهن أورال وسير الآباء النساك .

وهناك آبـاء اهتـموا بالكتابـة عن البتولية إهتماها خاصها فأفردوا لها كتـبا ذات فكر كنسى شاهل وعطين إياها نوعاا هن الإستيالال ، فجاءت دسمة متنوعة مسبعة بالجانب
النسكى والعقيدى والدفاعى بأبعاده السرية والرمزية والروحية .



 خليفة الآبـاء البابا المكرم الأنبا شنوده الثالث أطال الله حياته .
ذلك أن الكتاب الذى بين أيدينا يحمل مسيرة حلوة سعى إليها آباء الكنيسة سعياً
 المعاش والغتتبر ، كلمونا بخبرة حقيقية لا تتوتف عن المسير أبدا ، ، ريدين أن يعلمونا . الطريقة الثى نسلك ذيها



 السيرة البتولية ، نقدمـها إلى الأحهباء الذين نكرســرا للعريس الختن الحقيقى من رهبان ,
, ولا يسعنى إلا أن أسجد للثالوث القدوس المبارك من أجــل هنا العمل الذى تبلمرت



 العصر للأرنوذكسية الشاملة الجامبية
 الثراث الآبائىع من أجل التمتع باللاهوت الكنسى الأرثوذكسى .

إنتى أهـدى هــنا الهـبِل المواضـع إلى روح الوحـدة المسكرنية ، إلى الأب الجزيل

 مديداً

إنه الوتت المناسب الآن لوحدة الكنيسة الأرثوذكسية ، لتستعيد مكانتها ودررما اللاهوتى والخلاصى والاجتمـاعى ، من أجل حفظ التقوى وحفظ حضور كنائس

 ونسك وحياة الآباء نمط عمل ... فليحفظه الرب فى كلى حل حين فى كنيسته المقدسة إلى - متتهى الأعوام ولالى يوم البئى
,للثالوث التلدس المبارك كل الملد ورا SN, من الآن والى الابُلِ .

أنطون فهمى تحورج<br>أخثوس - أ

P1947 ir<br>تذكار نياحة<br>القديس يوحنا الميبب البتول




# البتولية فى فكـ الآباء 

الفصل الأول : البتولية عند الآباء الرسـوليين والمدافعين الفصل الثانى : البتولية عند آباء الاسـكندرية الفصل الثالث : البتولية عند الأقمـار الثلاثة الفصل الرابع : البتولية عند الآباء السـريـان

## الفصل الاوز

## البتولية عند الآباء الرسوليين والمدافعين

ظهرت الكتابات عن البتولية مبكرا منذ العصر الرسولى وبن بعده فى زمن الآباء
 القديس كلمنضس الرومانى (أسقف روما فى القرن الأول) ، وخلال الدلا الديداكبة (تقليم
 . القديس أغناطيوس الأنطاكى
 بعده للبتولية وللمتبتلين كطغمة من طنماتها ، إذ أنها كرمتهم وجعلت ألماكن جلوس الوسهم - فى الصفوف الأولى بالكنيسة فى مقدمة جماءة المؤنينين
 الرسول ، أقدم وثيقتين لتاريخ البتولية وتوانين الحياة النسكية ، إذ تمثلان مدانا لحياة الـيان
 البتولية ومفهومها كحياة روحبة وجسدية وليست مبرد ألفاب .
تتحدث الرسالة الأولى مخاطبة كل الذين يحبون المسيع وينشغلون به ، المتبتلين
 كل نئ بالبر والإيمان ليكرن لهم نعمة ونطنة صالحة قدام الله والناس .


 . نموذجى وترتيب
كما ركزت الرسالة على ضرورة أن يكون المتبتلون مثالاً للمؤمنين وأن يسلكوا فیى أعمال كاملة لاثقة ، إذ لا يقلدر الإنسان أن يخلص يلِرد أنه بتول ، نقد دعى ربنا مثيل
 البتولية والقداسة إنما يقدم عبادة باطلة ، وتعتبر بتوليته من نوع دنس .

وتشرح الرسالة مفهوم البتولية بطريقة عملية باعتبارها إنسطاب وإنفطام عن الشهوات

 القانونية للنصرة على التنين والأسل والحية والشيطان ، ومن وثم يصير مجد البتولية وسمو ر رنتها ودعوتها العليا

كما تقدم الرسالة نماذج لنشخصصبات عانت عظمة البتولية الثى تمنتبرها إمتثال


 التولية ، علاوة على إيليا وإلئع وكثيرين من الذى يجب أن نتثبه بهم .

وحرصت الرسالة على إيراز حتمية بتولية الروح إلى جوار بتولية الجسد ، إذ لبس من


 مدينة وبيوناً وهياكل لسكنى الله ، ويظهرون للعالم كأنوار مستحفة للمدن والإلإنتخار ولأكاليل الفرحة والبهجة

بحذر الرسالة من الخاطر والعثرات والثباك والفخاخ الخيطة بطريق البتولية وتقدم الفضـائل الملازمة لها بع بعض النصائح التى كجّل من المتبتلين فعلة بلا لوم أمناء عمالين ، إذ أن التبتل الحقيقى يفرض مسئوليات جدية فهو ليس مجرد حالة جسـية إنما هى زيجة روحانية...

وعندما نأىى إلى الرسالة الثانية بجد يخذيرات تتعلق بخلطة النساك والناسكات ، وبسلوك الجاهدين فى دروب البتولية وتظظمي مواضع سكنامم لتأمين دعوتهم بعيدا عن العثرة ، على مثال يومف الصديق... وتروى الرسالة سير آباء من العهدين (سقرط شُمشون

الجبار ـ سقوط داود ـ آمون وثامار ـ سليمان ابن داود ـ سوسنة والئيخان...) .
كذلك جاء ايضأ فى مولف من الأدب المسيخى منسوب إلى كلمنیس الرومانى يُسمى بـ (اعهربد الربه وهو ضـمن مجموعة الثمانية كتب المدعوة الثـمـانى Les, Constitutions_Octateuque :Apostoliques بهذا الاسم ، لا تُوضع اليد للبتولية ، لأن هذه الحالة هى إرادة شخصية إلى جهوار أنها هبة وعطية ونعمة

ثم نأتى بعد ذلل إلى القديس أغناطيوس الأنطاكى الذى يحدث عن البتولية

 -الإلهى ....

وفيما هو يعتبر البتولية سر إلهى ‘ يرى ضرورة نلازمها بالإتضاع ، فعلى البتول أنه يحفظ بتوليته إكراما لجسل الرب ، لكنه لو تكبر أضاع نفسه .
وهنا يحث القديس أغناطبوس الذين يعيشون فى البتولية على ضرورة الشّعور بعدم الإستحقات ، لأن البتولية الُمططاة لهم هى نعمة سرائرية ليس لهم خضل فيها فيها ، وبفهم
 أجسادهم وأرواحهم له وكل ما لديهم من طاقة وقدرة وجهد ورقت وتفرغ ذهنى وقلبى وروحى وليس نقط مجرد التفرغ اللوتتى ، ليكون إكراماً لجسل الرب ، ويقول القّديس: إإذا كان بإِكان أحد أن ييقى متبتلا" متشرفأ بجسد السيد فليبق كذلك متضعاله .

ويجمع القديس أغناطيوس الأنطاكى فى رسائله بين ها جاء فى إبيل يورحنا وما قالد


 ونحت القديس أغناطيوس لهـذه الغاية إصطلاحات (حاملى الإله| (حاملى المسـيح" - اتهاملى الهـيكل

هذا ونى رسائل المتوسح بالله أغناطيوس الأنطاكى يقدم دائماً بخية ومصانهة أبوية كأسقف لبيوت العذارى والمتبتلات والمدعرات أرامل ، بع نصائح رعوية لهن ليكن أقوباء بفضيلة الروح ويتشددن بالإيمان والمبة جسدياً وروحيا .

 للرب ، نهو الذى يفحص كل نئ بدقة ولا يخغى عنه شئ من أفكارنا وعواطفنا وأسرار

ويقول هرماس اللى ذكـره القـديس بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومبـية



 والممتلئ بساطة وبرا ، لذلك يصف العذارى بالجمال ، ويوصيهن بالاستعداد والمهابة وكذا بالقدرة على الإحتمال والرجولة الروحية .

وتشير رئيا هرماس إلى أن العذارى يسامهن فى بناء الكنيسة وفى حراستها ، ويسرعن لملاتاة رب الكنيسة والسير معش نى خدمته ، لهن أرواح مقدسة ، ويلبسن الوشاح مكلوئات فضائل .
 البتولية: ولقد سرنا تِلاً فى النجاسات ، والآن نحب ونحفظ العفة فقط ، بينما المتخذلئنا

 ونوزعها على الأكثر احتياجاً..... ،




 تلاميذ المسيح منذ شبابهم ، وحفظرا بتوليتهم ، وأنا أعلن أننى استطيع أن أريكم مثل هؤلاء فى كل أرض وكل شعبها
ويرى المدافع أثيناغوراس الأثينى أن التبتل أجمل نمار المسيـية ومن أعـئ أعظم فضائلها وأحلاها لأن المتبتل يجد نفس أكثّر إبخادأ بالعريس السمائى ، وأثرب إلى الإتصال والتحدث إليه

ركتب أثيناغوراس فى إلتماسه من أجل المسيحيين والذى ونجهه إلى الامبراطر مرقس أوريليوس مفندأ الإتهامات التى وجهها الونينيون إلى المسيهيين ، والتى كان من من


 الله رتيب على أنكارمم وحركات قلوبهم وأنهم سيدلانون على كل كل فكر شُرير ، ويمنعون

 وركز فى دناعه على الاحترام المتبادل بين المسيحيين وبعضهم البعض ونظرّهتم المقدسة للزواج وحبهم لحياة البتولية .
هنا ريُد ميليتو المدافع أسقف ساردس البتول من كراكب كنيسة آسيار آسيا راكثر شخخصيات القرن الثانى وتارآ وهيبة ، والعسوب من أجل بتوليته أحد الأنوار العظيمة بحسب وصف بوليكراتس أسقف أفسس : اميليتر البتول الذي ئى يعيش كلية فى الروح القدس ورقد فى ساردس منتظرأ الدعوة من السماء عندها سيقوم من الأمواته .
 على الإستمساك بالإخيل والعفة ... وجعل هذا العلامة الرومانى العفة درجات ألان ألها التبتل والثانية الإعتدال ، والثالةة الأمانة التامة لسر الزيبة وعهد الزواج ، ومع أن الزواج

تزامن مع خلق الإنسان وتبارك من ربنا يسوع الذى بارك عرس כانا الجليل ، وايضاً برسلد
 بل زجهاد البتولية والإنتصار على الطبيعة البشرية لا وجود لـ عند الملايكّة ، وهذه النصرة مى التى ثجّل من البتولية أهظم اللذات .
وعندا نأتى إلى المدافع الأفريقى الملامة ترتليان خيده تد كـد كتب ما لا يقل عن



 كللزواج نتيجة سقوطه فى البدعة المونتانبة (*)

ريعالج العلامة ترتليان موضوع الزيجة الواحدة كما نكلم عن خمبار العذارى الذى
 الكتاب المقدس والطبيعة والسلوكيات الحسنة جميعها خحت العذارى على تنطية رأمها ، الما رإذا كانت تفعل مكذا داخل الكنبسة فلما لا تنمله خارجها9


 عن الزاج

## الفصل الثانى

## البتولية عند آباء الاسكندرية



 غالبية أسانذة هذه المدرسة الللاهوية النهيرة بحمهـم لحياة البتولية والزهد فى العالم , اعتبر الآباء السكندريون أن البتولية شركة عميقة مع الله وأنها ليست غاية فى ذاتها
 ونهايتها ، ولهنا سلك فيّها كئيرون كطريق ضين لكن لِي مستحيل
 أحد أعمدة التقليد السكندرى والذى أكد المئرخون على بتولئليته ، نقال عنه جا جونز


 المتزوج والأعزب ، رأى أن المتزوج أسمى من الأعزب ، لكنه ميز بين الأعزب والبتول . ركتب القديس كلمنضس ايضاً عن تدسية الزواج ورنع من شنأنه كعمل شركة بـ

 هذا ريلخص القدسس كلمنضس رؤبته للبتوليين باعتبارهم مختارين أكثر من الختارين .

 يحذره هاحذر أن تغير تلبك بسببناه ، وبعدئذ وجد أوريجانوس أن حياة البتولية هي ظل للاستشهاد ، للذلك قدم حياته مثلاً للحياة الإبيلية مكرساً إياها بالكامل .

ورأى العلامـة أريريجانوس أن الإنسان البتول يطلب الإخــاد مع الله خــلال التمسك
 بزيادة الحب الإلهى أكثر أكثئر والسعى نحو الكمال والنقارة والحواس النورانية .
 مفهوم البتولية ، ناعتبر أن كنيسة الأبكار هی أعلى مرتبة فى الملكوت السمائى وأنها أرقى هذه الدرجات التى سيرتقيها البتوليون باعتبارهم أعضاء في كي كنيسة الأبكار ينعمون . بشركة تبعية المسيح البكر
ونى كتابه عن المبادئه تكلم عن البتولية كذبيحة ، نقال: هإن إن أردت تفسيرا 1






 بالجسـل لكن نفوسهم ليست عفيفة ، فربما قد تدنسرا بشهوة الجهد البشرى أو تنجسوا بمغريات البخل أو تلطخوا بشر الغيرة والحسيهر.
 والثانية مى ذبيحة البتوليين... لكنه ينبه أن ألجساد البتوليين والعباد إذا تنجست أليا بدنس


 ككون بلا عيب فى عينيها وأذنيها فلا يقرب إلى المذبح المقدس حيوانا أعرج أو أعور أر

تم نأتى إلى البابا أثناسيوس الرسولى أشهر آباء الالسكندرية ، لنجده يتولا ناسكا


الأنقياء ، يرنمون ويشغفون بالقراءة ويصومون ويصلون فرحين برجاء الحياة العتيدة .
والتولية فى نظر القديس أنثاسيوس فى يسترى الشهادة والاعتراف ، الأمر الذى أكده عندما كتب فى سيرة الأنبا أنطونيوس: ورعندما توقف الإضطهاد الخيرا الخيرا وأكمل المنبوط



 تنبع من كلمات وحسب ، لكن لها شاهد حفيقى لصدتها وذلك بالك بالمارسة والاختبار والذى يريد أن يتحقّق من ذلك فليذهب لِيرى برهان الحق فى حيـاة عـذارى المسيع المتبتالات وفى حياة هؤلاء الشنباب الذين يمارسون حياة العفة المقدسة (البتولية)ه

وخير دليل على تشجيع هذا الراعى العظيم لحياة البتولية ، هو النشاط المتزايد جدا فى فى
 شباب خرجوا للحياة الرهبانية ، وكم من آباء اقنعوا أولادهم وكم من أولاد أقنعوا أباءمم لمزيد من النسك المسيحى والتئجِع على البتولية .

 كان يوجد فيها عذراء نقّية متبتلة للمسبح ، فإن الله يحفظ هذه المدينة بلا بلا سوء بسبب هذه العذراء (قوانين أثناسيوس) .

ولسل مقالاته وكتاباته عن النسك والبتولبة وهو ناسك ورئيس نساك تد شسجعت كثيرين على عشت البتولية ودفعت بأولاده لينخرطوا فى الحياة الرمبانية والسيرة التبولية

متأثرين بعظاته وتعاليمه ، يؤسسهم على الإيمان بالله والقداسة فى المسيع .
 هذه الطنمة بصلة وئيقة فوضع نفسه على رأسها يهتم بها ويرعاها ، وصارت الحياة

البتولية والعذرارية تزداد إنتشارا ، حتى أن الكنيسة سمحت بأن تقيمّ العذارى فی بيوت
 يشرف عليها الأسقف بنفسه ، وكان البطريرك يكتب لهن توجيهات خاصة .

ويخبرنا القديس جيروم المُرخ الكنسى بأن القديس أثناسيوس الكبير عالج بوضو البتولية مرارا كثيرة ، ورصلنا الكثير من عظاته ومؤلفاته عن البتولية ، بعضها ئبت بصفة مؤكدة إنها بقلمه أو من أوراله ، والبعض الآخ را لا يزال العلماء يدرسونه . ركذلك أكتشفت شذذرات كثيرة من كتاباته باللفات القبطية والسريانية عن حياة البتولية

ونى كتابات القديس أثناسيوس السكندرى الموثوق بها نترأ الكثير عن توانين العذارى الفارى وصلوات لهن تُقال فى مناسبات كثيرة وفى الأغابى التى تصنعها العذارى ، وعما يجب أن يكون عليه سلوكهن وسيرتهن
ومن الإصطلاحات المأخرذة عنه اعتبار الرهبنة هطقس ملائكى، وأن هالعذارى هن الما عرائس المسيح" وأنهن واختمن عقدأ مع المسبح إلى الأبده ويعنبر البابا أثناسيوس أن



وبحسب نظريته اللاهوتية العميقة بجده يصف البتولية بأنها علامة الديانة الصحبية
 . يكرهون البتولية ويقبحونها الحا

ومن المفاهيم الروحية الأصيلة لمدرسة الاسكندرية اللاموتية رؤبتها فى السيدة العذراء الدائمة البتولية نموذجاً وميالا لحياة البتولية ، فتحدث عنها الباريا البابا أناسيوس باعتباريارها إليبارثنوس أى عذراءه فى مخطوطة عن البتولية ليظهر بيساطة أنها أصل الحياة النسكية والنموذج الحى لها

ويرى القديس أثناسيوس فى إحدى شـروحائه أن ابن الله ربنا ومخلصنا هزم الموت وحرر الجنس البشرى من العبودية ومنحنا من بين هباته العديدة نعمة إمتلاك صورة

قداسة الملائكة على الأرض وهى البتولية ، لذلك تُلقب الكنيسة المقدسة العذارى اللواتى - يملكن هذه الفضيلة بلقب عرائس المسيح

كتب القديس أثناسيوس رسائل إلى رمبان ومتوحدين ، من بينها الرسالة إلى الأبّ
 ,الأكثُر إعتدالا ، والآخر هو البتولية ، وهو طريت ملائكى والأكثر كمالا لا ، إن الختار


 المواهب الأسمى ، حتى وإن كانت شناقة ومضنية لاتقبالها ، مقارنة بالطريق الآخر ، إذ تعطى الثمر الأكثر كمالال: مئة ضغف،


 متتبرا أن الزواج حسن لكن البتولية أحسن .
 وصايا الله ، وكان يعثر يوحنا المعمدان نموذجا ومـالا للهياة الرهانية وللسلوك البتولى


 كنيستنا القبطية فى القداس الكيرلسى اوهبتى أن أشرب كأى دمك طاهراً اعطنى أن امتزج بطهارتك سرآه .

## \& 出

## الفصل الثالث

## البتولية عند الأقمار الثلاثة

عندما نأتى إلى الأقمار الثالاثة نلتقى بالقديس باسيليوس الكبير الذى سن توانين نسكية ووضع نظم رهبانية رنهجاً فلسفياً متدرجا ، يرى فيه أن اللذة الجسدية مليئة الئة

 بسط للبشر طريق الزواج وطريق البتولية ، ومن يرغب نى اليّينة الملائكية ويرى أن يكرن
 ويدل الخيرات المادية بالخيرات التى لا تزول فينال عوض كل شئ

 باسيليوس أن هذه الطريقة بمئـابة وضع اليـد على اليُران ، والسير فى دروب الرب والإلتهاب به والإستشهاد اليومى .

ويرى بطريرك الكبادوك أن غاية البتولية هى إصلا ح الطبيعة التى فسدت وإرجاعها إلى حالتها الأرلى ، وأن حياة البترلية مى رجوع إلى الجمال القديم البهى والمثال الأول الذى يشنبه صورة الله بالتمام ، وأن أساس هذه الحياة هو السماع لنداء المبة الإلهية وإلا فسدت وضاع معناها الحقيقى




 الحياة... وإذا كان الزواج مباحا إلا أنه من الصعب الجمع بين الإهتمام فيمـا للرب
 هو يدعو إلى سلوك طريق أكمل يرضى الله ، واتباع طريت الكمال بالتخلى عن ألفراح الزواج لخدمة الله وحده ، ومع ذلك يقر بالزواج كدعوة إنسانية ذات وجود أساسى . وعلى أية حال غإنه يعتبر أن الرهبان والمتبتلين هم النفوس العططثى إلى اتباع خطىى
 واقتى للنمط الحياتى الذى عانهـ المسيع على هنه الأرض .

ونى عظة القّديس اغريغوريوس النزينزى عن الجليل فى القديسِين باسيليوس الكبير






 الطاهرة والذى يُخلى معه النفوس الساهرة إذا ها ألت لماقاقاته بمصابيح مضيئة ومؤنة وافرة من الزيته .
وعندمـا نأنـى إلى القديس اغريغوريوس النزينزى الذى يروى عـنه التاريخ على



 - كان لهذا الحلم عميق الأثر فى ششخصية اغرينريوري
 إنسان أقفل أُــواب حواسـه عن المثيرات الخارجـية ، مشيرا إلى جمال الطـهارة البتولية

مستندا إلى تعليم بولس الرسول اللنى بيّن فضل الزواج والبتولية ، والىى ولادة الرب يسوع من عذراء لكى يشرف الولادة ويجعل البتولية فوقها قدراً .
 الملائكـــة وعشت البتولية... ركشف لنا نعدة الله الغنية العاملة فى السلوك البتولى
 الأخرى ، بل أراد أن يضبط سهواته وينال بن السيـد المسيع إكليلاً ويعيش بالفرح . والسلام مكمال حماته بالنعaة والتعزية
وفى مقالته اهمقارنة بين الملك والراهبه يسجل أحاسيسه النسكية الصادةة متحداًا عن السمائيات وطغهات القديسين وربوات جمـاعات البتوليين اللذين هدموا طغيان الشيطان ليبشُروا بملكوت المسيح وبهاء مشجه .

وعندما اعتبر بعض المسيحيين أن البتولية ضرب من الجنون ، وقامت حملات عنيفة
 . مقدمأ الردود التى تبرز بهاء البتولية .

ويعتبر القديس يوحنا ذهبى الفم أن البتوليين يشكلون مسسكر المسيح وجماعة القوات العلوية باعتبارهم القطيع الملوكى ، الذين يقتاتون بأتوال الله ويحومون كالنحل اليول حول الكثاب المقدس ، وتتغذون بطعام كلى السمو. ومن بين المقالات التى كتبها ذهبى الفم أفـرد مقالا للهديـث عن البتولية جـاء فى جزئين
الجزء الأول: يهاجم فيه الهراطقة الذين يحتقرون الزواج
 الخوض فى معارك البترلية من أَجل الملكوته لا يكرسونها ، موضها أن الزواج صالح لكن البتولية أفضل
 طيور روحية منطلقات نحو المسيح ، وحثهن على تركيز حبهن فى أعمال الرب ، لأن السيد نفسـه يفـضل العطاء فوت البـتولية ويقبل اللذين غلبهـم العطاء بمجد عظيم '

ويدعوهم المباركى أبى، ... لذلك يرى أن الصدقة أكثر أممية من البتولية .


 تط اللبتول المكرسـة أن تنزور ، لأن عريسـها احى دائماً رلا يموت ، كذلك لا يسمح . للمتزوجا أن تتكرس إلا بعد موت زوجها ،لان


 ينقص من تيمة الزواج كسر ، ويذكر ايضاً فى إحدى عظاته أنه يوجد فى أنطاكية ألما
 الجسلى والروحى
ونى تفسير ذهبى الفم للآية وألما العذارى ليس عندى أمر من الرب فيهن ولكنى



 يقبلها لا يكون تد تعدى وصية إلهية
ويعتبر القديس يوحنا أن البتولية فى ذالها ليست خيرا أُ شراً ، لكن يجب أن تتحول إلى طاقات حب لله وخدمته والشهادة لد .
 فى العهد القديم ولا فى شرائعه ولا نى المثاليات التى عائى بها رجا رجاله وتديسوه ، لكين الله لم يعدم الوسيلة التى يمهد بها للبتولية لتأخذ وضعاً متميزاً تبيل ظهور السيد المسيح . مباشرة


تظهر إلا فى زارياه الخلفية بعبدأ عن الأنظار ولم تنل نكريماً أو اعتبـارا عند الناس

 .





ويقول ذهبى الفم الما إن ظهر الله للعالم مولوداً من عذراء حتى بدأ الإنسان يعرف همارسة هذه الفضيلةها

 الإنحصار فى أسرة واحدة وبنين لا يزيد عددهم عن أحـا - شئ ليس من هذا العالم بل غنى للعالم ورفرة مضافة لحساب البشرية الما

 المقدسة ، موكبه الشرفى ، وطغمته المئيدة له بالمائُع ، وأمل بيته الجاثين عند قدميه ، . وجنوده البواسل

أكد القديس على أن النفوس المدعرة للبتولية إنما هى مدعرة إلى كمال أعظم بإلى حياة سمائية الالى ترك الأرض لأجل السماء والوتت لأجل إكرام الأبدية ، معتبرا أن
 والرهـبان ، نيقول أن موتهم هو انتصارهم وهو الساءة التى يعظم فيها فرحهم ، إنه وت سفرهم وظهور عظمتهم
وعن أثير الرهبان والمبتثلين يقول: رلا أسس الله بالمبورات الإثيلية هذه الحياة كان فى عزهـ أن يجعلها كتيبة نـرنه ومجد كنيسته وإكليل المسيجية ، بيد أنه لم ينسانا نحن

وفى عظته التى يمدح فيها الشهيدة الأولى تكلة أبرز مفاهيم روحية ئمينة عن بتولية
 فى مكافهة الوحوئ الضارية ، وفى ثباتها ألمام حرب الأنكار كما أمام العذابات ، ونى انتصارها الباطنى أمام ضُرورات الطبيعة كما أمام النيران .

وامتدح فم النمب النُهيدة تكلة التى تهرت طبيعتها وحانظت على طهارة بتوليتها






عرسى إلا البتولية .

واخيرأ فى تعليمه عن المريمات علم بوضوح عن دوام بتولية القديسة مريمب واعتبرما
 رحم ، كيف يُهـل ذالك الذى بهعل كل نئ وتلده إمرأة ، كيف تلد المتول وتبقى بتولا؟! .


## الفصل الرابع

## البتولية عند الآباء السريان

رأى القديس مارافرآم السريانى تيــارة الروح أن مسكن البتولية هو الفردوس مع
 ,العقل بل فى الإرادة الحرة ، هذه الحرية التى غرست فردرساً روحيا يفون لمعانًأ الجنة السمائية التى صنعها الخالق

وامتدح مارافرآم السربانى موهبة وعطية البتولية بل كان مذهولا بها ، معتبرا أنها

 فاتت بتولية الملائكة

## ويتحلث مارافرآم السريانى عن البتولية فى الميمر السابع (*) فيقول :

(إن بولس الرسول يعلمنا جميعا عن بترلية النفس وطهارنها ريحسب رتبة البتولية

 العذاب وأما هنا فيؤدى إلى الحياة الخالدة .

فالطبِى لن يهتم بأن يرى الله ويصون جسده طاهرأ لِصصير هيكلاً مقدساً وطاهرا



 الخالص والرجاء واليبة ، وتف كالرجل الشهم حانظاً هيكل الله من جميع الأنكار



النجسة التى زرعها العدر ، ابذل كلِ جهدك رماقبآ على الدوام جخارب العدو لأنها تتوالى









 بوتاحته ، فإنه وتح لا يخجل ، نتنهره مراراً كثيرة وتطرده خارجا ، ألا ، ألا هو فيضارب
 أنت تطرده ، فإذا أدخلت الدنس وتمرغت فى الحمأة ، ونقّدت النور واشتتركت فى الظلمة بسبب تراخيك أسلمت ذالك إلى العدر النجس .

إن الإله القدوس رضى بأن يسكن فى هيكلك على الدوام وأما أنت فأحزنت السيد


 يُرصف والحياة التى لا تموت إلى أبد الدهر فى فرح عظهم .
 ( $)$ وفرح دائم فإن صبوت دأماً إلى الاشتيات إلى الله يسكن هذا فيك إلى الألبد ، الله غير

 الرسومة بالأصابع على ورقة أو خلاذها بل تلك الملونة فى النفس على منوال باهر

بالأعمال الحسـنة والأصــوام ، بالإمســاك وصـنع أعــمال الفضائل الحســنة والأنـهـار والصلوات ، فأصباغ صورة السيد السمائى هى مارسة الفضالوائل والأنكار النقية والتجرد
 النسكـية لا يمكن أن يـنال أحـد الأكاليل التى لا تذبـل والحيـاة الخالدة بدون صـبر واجتهاد .

أطلب منك يا أنحى المهبوب أن تصير مششابها للَّباء السالكين فى البتولية الطاهرة
 لأن كل صلاة مقدسة ونقية تحاطب السيد ، ان صلاة المثتناتين كلياً إلى الله ترتقى
 العلى القدوس حيئذ يكون السرور إذ يقدمون لله صلوات الصليقين) .





 الحسن وتفتخر به...
ويرى القديس أن هذا العالم ليس بوضع البتولية بل .كانها بين الملائكة ، أنـا عن
 الروحائيين ، أما الذيى يسبر فیى طريت المثزوجين نهو من القديسِيني، ، ويصف الإنسان البتول بأنه قائم مع صفون المالاك غبربال ، أنما المتزوج نهو متكأ بع ابراهيم

 فليس هناك فضيلة تبلغ عظم البتولية ، ورب الجد يسوع عندما الختار أن يهل فيلى في بتول



فالبتولية هى زهرة مرنفعة فى السماء بين الملائكة ، وليس أعلى منها إلا الأزلى اللذى صور فيها مثاله حين خلقه ، وهى رأى جميع الفضائلئلـا ..
والبتولية أهلت أولا ورثت شـفردس (بالعفراء الحياة (حرواء) وآدم قبل السقوط) .

البترلية إتكأت على صدر ابن الله وتعلمت منه الأسرار الخفية عن التلاميلذ (القديس . يوحنا الحبيب) .
البتولية حركت الأرض والسماء (إيليا النبى) .









 الأبدى بغضت كل مجد باطل ، ومن أجل فرائى النور الغير ملموس رضيت أن تبغض فرائ المتزرجين .


 فى طبيعة البشر لأن الله جبل الإنسان من أرض بتول ، وخلق حواء مياء من آدم وحده ، (*)


, كان كالهما يحيان فی بتولية فیى الفردوس ، والكتاب المقدس يقول أن آدم وحواء كانا


 ورلدت ، ولكى لا ينترض جنس البشـر باليوت ، بدأ الزواج ليستـمر جنسب البشـر فیى

الوججود بولادة الأولاد .
ويواجه الكاتب إعتراضاً آخر ، ذلك أن اللعض ربها يقولون: 0لاذا إذاً أرادهمـا اللش

 النزجية ، لأن الله كان قادرأ على إكثار الجنس بطريقة أنخرى لو أنهما حفظا وصيته حتى النهاية ، ويرى يوحنا اللدمشقى أن الله إذ كان يعلم بسابق معرفته - وهو العالم بكل ألم الأمور قبل أن نكون _ أنهما سوف يسقطان فى المعصية وأنه سوف يحكم عليهمها بالموت

لذلك سبق نخلقهما ذكرأ وأنثى وأمرهما أن ينميا ويكثرا .
ثم يورد أمثلة كتابية عن عظمة العفة والبتولية ، فايليا قائد المركبة النارية عبر السماء كان بتولا ، وأعظم ششاهد على ذلك هو إرتقاؤه إلى السماء ، ويتساءل اللدمشتّى ا"من أغلق الســورات ؟ هـن أتـام الــوتى ؟ هن فلق نهر الأردن؟ أليـس إيليا البتول
 ويورد ايضا مثال الفتية الثلالة النين تدربوا على البتولية فانتصروا على الثنار ، لأن أجسادهم صارت مع البتولية بعيلة عن الْنار ، وكذلك دانيال المثقوى بالبتولية ، لم تقربه أنياب الوحوش ، والله نفسه كان إذا سيتراءى لإسرائيليين يأمرهم أن يحفظوا الجسل نقياً طاهرا ، وكان الكهنة يتعففون قبل ذهابهـم للفخدمة وتّديم الذبائع • وشرح أن البتولية سيرة الملاككة ، ويستدرك ليوضح أن هذا ليس إحتقارأ للزواع لأن

 درجات ومراتب ، ويشرح بأسلوب حكيم: انعلم أن اللـشر جـميعأ ثُمرة الزواج عدا أبوينا

الأرلين اللذين مها جبلة البتولية لا الزواج ، لكن ، كما قلنا ، طاللا أن عدم الزوراج مو شبب بالمانكة ، إذا البـولية مى اككرم وأسـى من الزواج بقدر ما يسمو الملاك عن الإنسانا


 مبيلها ، (ومن ذا الذى لا يرى البّولية مسانة اليوم بين البشر هع .


## مراجع البـاب الأول

 (Y) الأب ألياس كريتر الخلصى: القديس باسيليوس الكبير ـ المكتبة البولسية (r المكتبة البولسية

0) أنطون فهمى جورج: القديس إيسيذروس الفرمى (أدب الرسائل المسيحى) - سلسلة IX آباء الكنيسة _ الخئوس
(9) -----------> القديس يرستين الشهيد وآلآباء المدافعون (الأدب الدناعى
 العلامة ترتليان الأفريقى (من آباء افريقيا) - سلسلة آباء (V الكنيسة _ الخثوس
^) المبيرو جبور والأب انرآم كرياكوس: القديس افرآم السريانى (مختارات نسكية وزهدية) ـ مطرانية الروم الأرثوذكس باللاذذية .
 أدريانوس شنكر - سلسلة الفكر المسبيتى بين الأمس واليوم ـ منــــورات المكتبة البولسية

- (1) القديس هاريعقوب السروجى: مراعظ السروجى - بطبعة مصر بالفجالة .

11) Constantine N. Tsirpanlis: Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, Theology and Life Series, Michael Glazier Book .
12) Francis X. Murphy: The Christian Way of Life, Message of The Fathers of the Church.
13) Maurice Wiles \& Mark Santer: Documents in Early Christian Thought, Cambridge University Press.


# كتابات الآباء عن اللبتولية 

القـديس ميثوديوس ووليمة العشُر عذارى،
القـديس كبـريانوس اثياب العنارى،
القديس غريغوريـوس اعن البتوليةه
القـديس امبروسـيوس لاعن العذارى،
القـديس جـيروم والرسالة إلى استركيوع"
القـديس أغسـطينوس (عن البتولية)

## الفصل الأول


(وليمة العشر عذارى،)

## THE BANQUET OF THE TEN VIRGINS

فكرة كتاب "وليمة العشر عذارى"
إذ كان القدسس ميثوديوس أدياً بارعا وكاتباً ماهرا لذلك عندما أراد الحديث عن
 كتبها هو وقدم تعليمه على لسان بطلانها ...
وتروى القصة أن الحدى العنارى جاءت لزيارثه (ويستخدم لنفسه اسم يوبرليوس (من (Euboulios

 العذارى اللائى حضرن الوليمة وحكين لها ، والعشر عذارى هن :

| Marcella | مارسيلا |
| :---: | :---: |
| Theophila | *يونيا |
| Thaleia | ثاليا |
| Theopatra | كيوباترا |
| Thallousa | ثالوسا |
| Agathe | أجلاكّى |
| Procilla | بروسلا |


| Thekla |  |
| :--- | :--- |
| Tusiane | توملة |
| Domnina | تومينيان |

وروت هذه الصنراء أنهن وصلن الى مكان اريتى بعد أن سرن فى طريق طويل شات ومتعب (طريت الجهاد لاقتناء الفضيلة) ثم وصلن فاستقبلتهن اريتى بفرح عظلم وربّلتهن بسرور ، ورصفت العذراء المكان بأنه كالفردوس بسبب عظم جماله ، ثم طلبت منهن
 هن زاوية معينة ، وهكذا هيأ القديس ميثوديوس لنفسه السبيل لتقديم رؤية متكاملة عن
 وفى ختام الوليمة تطلب اريتى من العذارى أن يسبحن ويشكرن الله وأن تتولى تكلة قيادة

. الفصل م

## سمـات الكاتب الاسلوبية والغكـريـة

$$
1 \text { - كتابىى إنجيلى }
$$

فنجد كتابه ملئ بالاستشهادات الكتابية من العهدين القديم والجليد ، وكثيراً ما يذكر الآيات عن ظهر تلب دلالة على عدقه الكتابى ، وتد ذكر الكثير من النصوص الابخيلية التى تتحدث عن البتولية والعفة ، سواء التى تتحدث عنها صراحة أُ بالرمز ، كما يأخذنا من العهد القديم الى العهد الجليد ومن القديم الى الجديد ببراعة فائقة .
r - يستختدم الهنهج الر هـزى

فمع أنه يعيب على أريريجانوس استخدامه للمنهج الرمزى ، إلا أنه استخديه في
 الاغراط فيه للرجة اغفال المعنى الحرفى تماما ، ومن أثلة منهـهم الرمزى :
(*) على اسم القديسة تكلة تلميذة بولس الرمول .

$$
\begin{aligned}
& \text { الصفصاف (مز IrV) رمز للبتولية . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أنهار بابل رمز لثيارات الثهوات والأهارواء . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { امرأة سفر الرؤيا رمز للكنبيسة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بجانب رموز أخرى عديدة . } \\
& \text { r - هتـهكـن هـن ناصية اللغة اليونانية }
\end{aligned}
$$



 نظام الجسد الانسانى الطبيعى الفيزيائى ، وهذا الاستخذام الملزدرج يتوافتى مع الفكر الذي


 - Apravov

 وهو الـــ

## ؟ - استشهد بهو هيروس أكثر هـن هـرة

 عن شجرة الصفصاف يقول آكما أوضح هوميروس ايضاً ولهذا السبب قال أل أن شجرة الصفصاف بلا ثمره ويذكر فى حديثه سبعة أبيات من هوميروس .

0 - هتاثثر باخلاطون.

- Symposium نفكر: وليمة العشر عذارى مستعار: من عمل أفلاطون الوليمن رلكن ميثوديوس صاغ عمله بحيث يتدم معابلة قوية بين الحس الفلسفى الكائى الكاذب وبين
 يحيون على الأرض علئى رجاء الدعوة والوعود الالهية .
 الصورة المرسومة (مثلا) مى مهاكا كا للصورة الأصلية الطبيعية ، ولكن هذه الأخيرة میى
 بالثل رأى ميبوديوس أن خيهة الاجتماع مى ظل الا للكنيسة التى هى صورة للسهاء ، نخيمة الاجتماع مساكاة لماكاة الأصل (الخيمة ، الكنيسة ، السماء) .
\& $\ddagger$



## عرهز الكتاب

البتولية والسلوك العذراوى
 الأبدية وايضاً زهرتها وأولى ثمراتها ، ولكنها تتطلب طبيعة قوية تعبر فوق بحر النهواتيات وتوجه سفينة الروح الى أعلى بعيدا عن الأرض حتى تعلو نوت العالم وتئأمل بنقارة فى الأبدية نفسها .
ويرى أن التولية مع أنها حِياة على الأرض إلا أنها اوصول الى السهاء الهاءه ، وأن الذين




 ومتى نعلنا هذا تصير أجشسادنا خادمة لأرواحنا ، عندما بخاهد بلا كلا كلل من أجل التمتع بالكلام الالهى ، فتكرن المكافأة امسرة الحتى .


 يملح نفسه بالتدريبات اللائقة كى يخضع نـهواثه الجسدية ويقمعها ، بل الجذب لثهواته وأهوائه فسقط فى الزنا ..

ويشير ميثوديوس هنا فى حليئه عن الملح إلى سفر اللاويين وتقدمة القرابين الذا فـى سفر اللاويبن لا تقدم أى تقدمة كقربان لله لـ لم تُملح أولا بالملحه والتـألم الالهى فى الكتـاب المقـدس هو الملح الذى أُعطى لنا ، والذى بالرغــم من
** العنارين الحانيّية من وضع الترجّم .
 الـرب تال كرسلـه : أنتــم ملح الارض، ،
ألما عن محبة الترف والكسل ، فُيحذا منها القديس ميثوديوسن العذارى ، ويحثهن على محبة الأشياء الكريمة والتقدم ثى طرين الحكمة وعدم الاهتمام بأى شیء انيء فيه

 غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكرن مقدسة جسداً وروحأها .

## تدرجية نكر البتولية

يتحدث القديس ميثوديوس بعد ذلك عن المراحل التى اعدها الله لتمو الانسان فى طريق الكمال ، ويرى ان البتولية ونبتة من السماء Plant from Heavenه ، لــذا لم












 يتقدمون من العفة الى البتولية ، وعندما يدربون النفسهم على تمع الجسل واستعباده


بعد أن شحدت ميئوديوس عن مراحل نمو البشرية فى طريق الكمال ، بدأ يتحذث عن




المسيخ بعلم البتولية

 لائقاً بذاكا الذى هو أول ورئيس الكهنة ، وأول ورئيس الانبياء ، وأول ورئيس الملائكة أن الاني




 الالهى Divine Form，برة اخرى ، ونحن نصير فعالٍ فى شيه الله عندها امثل رسامين
 الطريق التى أرانا اياهاه، ．

ويرى القديس ميثوديوس ان السيد المسيح حفظ جسـده غير فاسل فى البتولية حتى المى

 البتول الأعظم Chief Virgin بنفس الطريقة كما أنه هـو الراعي الاعظم ونبى الكنيسة الأعظم ، بقـوله ：（ثم نظرت وإذا خررف واقف على جبل صهيون وبعه هئة وأربعة
 مياه كثيرة ركصوت رعد عظيم ، وسمعت صونأ كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون
 يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا الئة والاربعة والاربعون الفا الذين أشتروا من الارض ، الاري ،

هئلاء هم الذين لم يتنجسوا بع النساء لأهم أطهار ، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف


فيوحنا الحبيب يعلن أن المسيح هو قائد خورس المُبتلين ؛ ويرى ميئوديوس الاوليمبى ايضا فى رfيا يوحنا دليلا" على عظم كرامة البتولية فى عينى الله .
(هؤلاء اشنروا بن بين الناس باكورة لله وللخروف ونى أفواههم مـم يوجد غشّ لانهم
 بذلك ان يعلمنا ان عدد المتبتلين والعذارى مهدود فى عدد معين صغير ایى ؟ عا الفاً ،
 أحد أن يعده من كل الأم والقبائل والنُعوب والألسنة) (رؤ الا

ويجد ميئوديوس فى ذلك (امقابلة واضحة ومقارنة ، فقى حالة القديسسين ذكر يوحنا


بين الزيجة والبتولية
راوضع القديس ميئوديوس انه بالرغم من حديثه عن البترلية الا ان هذا لا يعنى رفض
 يهكن ان يكون أبهى واعظم من النجوم إلا أن نوره لا يلغى أنوار النجوم الأخرى الانه ، بل يرى أنها حماقة أن نعتبر الخاب الاطفال خططية الأن الله نفسه ما زال يصنع ويشكل . بشراً

وبالرغم من ان البتولية هي الكمال إلا أنها ليست العمل الوحيد الصالح ، فرغم أن
 الانيــاء الأخرى ، المدزوجة بحلارة الفاكهية الطبيعية ، مرة ، ويتخذ القديس ميؤوديوس




صلاهاً بل ترتبهـا لتوضح نفع واستخدام كل منهمها ، لان البعض لم يُططوا أن يميشوا




 وبسستان ملون مزين ليس نتط بزهر البترلية بل بزهور الابجاب والطهارة ايضاً لأنه
 .

ويعرض القديس ميثوديوس نكر القديس برلس الرسول عن البتولية والزواج ، ويحث العذارى تأل大ا : الانظرن كيف كان يسعى راغبا بكل ترته أن يكر يكرن جميع المؤمنين نى








 . دومأ وتحترتون باشتهائكم زرجات الآخرينه

وبعين ابخيلية يتأمل القديس ميثوديوس نى حديث معلمنا بولس الرمسول ويطلب من

 (لكن بسبب الزنا ، ليكن لكل واحد امرأث رليكن لكل واحلدة رجلها ، ليون الرجل

الرأة حقـها الواجـب وكذلك المـرأة ايضا الرجـل ، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل بل


$$
.(v-1: v,-1)
$$

ويقـدم القديس ميئوديوس معلمنا برلس الرسول كمثال ونموذّج ، على اعتبار أنه يفضل العفة وضبط اللفس... ويستمر فى الاستشهاد بتعليمه: (نأريد أن تكونوا بلا بلا هم غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضى الرب ، وألما المتزوج فيهتم فيمها للعالم كيف

 ويعلق القديس ميثرديوس على هذه الآيات قائلا : همن الواضح هنا ، بلا بلا أدنى شكك ، أنه


 أقوله لخير كم ليس لكى ألقى عليكم وهناً بل لألجل اللياتة والثبابرة للرب من دون
. ارتباك) (1 ( 1

## دعوة البتولية

gift يرى ميثوديوس أن القديس بولس الرسول يمدح البتولية كعطية وهبة من اللـئي ويرفض الرسول هؤلاء الذين بالرغم من كرنهم غير تادرين على تمع
 وينصحهم أن يتزوجوا لكلا فى أرتات شغب الجسد يسقطرن فيما يدنس الروح ، لأن


 ورجدوا أنها صعبة ولا يستطيعون إحتمالها ، وينما يفتخرون ويتا ويتباهرن ألما الناس بأنهم
 من أجل ملكوت السموات ، ويقول القديس ميثوديوس : ايقول الرسول برلس أن ذاك

الذى يستطيع ويشتاق الى حفظ جسده عفيفاً طاهرأ يفعل أحسن ، ولكن ذاك الذى لا لا




هـيح العغة
ويدعو القديس ميثوديوس العذارى الثى ملح العفة قاثلا :
 - فالعفة هى بجمة المسبي

يرى القديس أنه لم تكن هناك وسيلة أُعيد بها الانسان الى الفردوس وأزيل بها الفساد وتمت بها المصالحة بع الله ، وكانت وسيلة خلاص للناس باقتيادها ايانا الى الحياة ، مثل العفة ، فهى تمنحنا بركات عظيمة ، ذلك أنه بعا سقوط الانسان قديماً وطرده من ،


 أمواج الحماةة ثندفع بقوة داخل حواس النفس عندما تثيرها نهوات الجسا الجـ التى تأتيها من الخارج ، لذلك أشفت الله علينا نحن الذين كنا لا نقوى على القيام ، وأرسل لنا
 أجسادنا بثات ، مئل السفن ، ويصير لنا هلوء وسكون ونصل الى الميناء بغير خسشائر أو
. أضرار
ويذكر بعد ذلك أن الروح القدس يشهد على كالمه هذا ، فيقرل أن النفوس فى المزمور ITV ترسل تسبحة شكر لله بفرح عظلم ، نلك النفوس التى أُمسكت وأقيمت

 مثالا للشيطان فى مصر ، لأنه بلا رحمة أمر بالقاء الذكر فـر فى النهر وإيقاء الإناث أحياء

فالشيطان الذى كان يحكم من آم وحتى موسى على مصر العظيمة التى هى العالم ، اهتم بأن تُزال وتُدمر الذذرية الطاتلة من الذكرر بتيارات الشهوة والاهواء ، ولكنه يشثاق الى ازدياد الذرية الجسلدية الغير عاقلة

ثم يشرح القديس ميئوديوس المزمر ITV الذى ترنمه والأرواح الطاهرة الغير دنسية








 يشعل الشهوات والاهواء الجسدية داخلنا ويجعل كل مليل ميل الإجاب الأطفبال بلا أثر أو تأثير، لذلك تال هوميروس أن شجرة الصفصاف بلا نمر ، وني أشعياء فيل عن البا البار


 وبالثل هى طبيعة البتولية ان تزهر وتينع وتنضع عندما تُغذى بالْكلمات الالهـية ، حتى . يستطيع الانسان ان يعلق جسله عليها اليعا

## الطريق الي حغظ العفة

ويرى القديس ميثوديوس انه إذا كانت انهار بابل هى التيارات الثهوانية الحسية التى

 الدود فى الفساد والدنس ، لأن الله اعطانا البتولية كأنفع واعظم معونة نقارم بها الفساد

مرصلا الياها كمعين لهؤلاء الذين يجاهلون من اجل صهيون ويشتاقون اليها كما يوضح
المز
واستكمالا لتعليقه على المزمور ، يشرح ميثوديوس ان هؤلاء الذين يرتدون نوب البتولية النقى اللامع الفريد اللائق والذين لم يخضعوا او يستجيبوا للشهوات ، هم الذين المين
 لا يتمسكون بالشهوات الجسـاية الزائلة بل يتمسكرن الون بوصايا الرب ، وبنبل وانتياق عالى الى




 بإكلِل الظفر بعد إنتصارها فى ساحة المعارك الطاهرة) (حك ع :

لذلك يقول انمعهاء النبى (تومى الستنيرى (يا الورشليم) لانه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك) (أش • 1:7) ومن الواضت للجميع ان هذه الوعود ستتحقت بعد القيامة لأن الروح القدس لا يتحدث عن تلك المدينة المشهروة فى اليهودية ، بل بحق عن ثلك الك

 البتولية الناصع البياض فى المسكن الطاهر النقى الذى للنور الذى لا يدنى منه .

ويتتقل ميثوديوس من سفر المزامير والحكمة الى سفر ارميا ليعلق على قوله (ها تنسى عذراء زينتها او عروس منطتتهاه (ار ا العذراء أن لا تترك أُ توسع زنار العفة باللهو والتشتت ، لان كلما ورا ولمة القلب تعنى تلبنا وعقلنا ، والزنار الذى يجمع ويحفظ ويثبت هدف وغاية النفس نحو العفة هو منبة اللد




عظهة السلولك البتولى
ويقول القديس ميئوديوس : وإنى مقتتع - بعد أن تعلمت ذلك كله من الكتاب


تقديمها للل ، هى حياة البتوليةه .
وانتقل القديس بعد ذلك ليتحدث عن التكريس الكلى الكامل لله ، وأوضح ان من







 , والكبش ذوى الثلثة اعوام ، كأنهم يقدمون معرفة الثالوث النقية .
ويمضى بيثوديوس الاوليمبى قدمأ فى منهجه الرمزى ليرى ان الله ربما يرمز بالعجلة والعنزة والكبش إلى بداية ووسط ونهاية الحياة ، متمنياً أن يقضى الإنسان الانـيان أيام صباه


 لأوليك العبيد النين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين ، الحق اقول لكم الهم انه يتمنطق
 ورجدهم هكذا ، فطوبى لأولثك العبيد) ويرى ميئوديوس ان اللسيد المسيع يذكر هنا ثلات الثا

 المرحلة الاولى ، أى بينما نحن صبيان ، يجذنا مستعدين أْقهياء ، ونفس الأمر فى الثانية

والكالثة ، لأن الهزِعِ الاول هو شباب الإنسان عندـ يدأ العقل فى الإنزعاج والارتباك ويظلم بسبب تُغيرات الحياة لأن الجسل يزداد توة رغغبة ، والهزيع الثانى هو النضي والرجولة عندما يدأ الانسان فى الاستقرار والئبات ويجاهد ويقف ضد الد حروب الشا والغرور والإعجاب بالنفس ، ألا الهزيع الثالث نهو تقار الانم الايام والشيخوخة التى تختفى فيها مسظم الخيالات وتخمد الشهوات وييدأ الجسد فى الذبرل والضنعف .


 الثالثة ، يجدنا مستعدين عاملين بوصاياه ، فينيح نفوسنا فى أحضان القديسين ابرانياهيم . واسخت ويعقوبها

ويقول ارميا النبى (جيد للرجل ان يحمل النير منذ صباه) (مر بي

 الامور الرديئة ، لان من هو ذاك الذى لا يتلقى ، نحلال العينين والاذنين والتذرة والشيم واللمس ، مسرات وملذات بجّله لا يستطيع أن يضبط نفسه كفقائد يمنع جواده بشدة بن الثير ؟ لكى يحفظ جسده بلا دنس منذ الطفولة ، عائشاً فى بتولية ، لانها تعطى سريعاً عطايا


المفسدة وكل أهواء الئفس،

## نذر البتولية

ينتقل بعد ذلك ميثوديوس ليتحدث عن نذر البتولية وعظمته وطبيعته ، فيرى ان ان الـا
 النذرره ، لأن الانسان يكون مكرساً بكليته لله ، ليس نتط عنديا يتعلد عن المّارسارسات الزيجية ، بل عندما يحفظ جسده غير دنس بأى نوع من عدم اللياقة لأنه مكتوب (غير المير

 القديس يشرح كيف يقدم الانسان نفسه بكليته الى الله :
 يفتحه لتفسير الكتاب المقدس او لتسبيح الله فى ايمان صادئ وبتكريم وتوتير لائت ويضع عليه باباً ويحرسه ضد المادثات الغببة .. عندئذ يكون فمه نقباً طاهرا . مكرسا الل


 للكلمات (خذ لنفسك لوحاً كبيرا اراكتب عليه بقلم) (اثى 1 : 1 ) ، وعلى مثل هذا الكاتب الالهى تنطبن الكلمات (لسانى تلم) لأن القلم الجميل يتقدس ويقدم له ، ويكتب اشياء اجمل من النعراء والخطباء .
العينان : عندما يعود الانسان عينيه ان لا تشتهيا جمال الجسد ولا تسرا بالمناظر الغير لائقة ، بل تشتهيا الأنياء العليا التى فرق ، حينئُ تكرن عيناه نقيتين طاهرتين مكرستين للد .

الاذنان : عندما يغلت الانسان اذنيه ولا يصغى للككلام الردئ والشتائم ، وعندما يفتحهما لسماع كلمة الله وللحديث مع الرجـال الحكمـاء ، حيئـــذ تكون اذناه نقيتين طاهرتين مكرستين للد .

اليدان : عندما يبعدهما الانسان عن اللعاملات الرديئة ، وعن كل عمل وشهوة باطلة ، حيئلذ تكون يداه نقيتين طاهرتين مكرستين لله .

القدمان : عندما يمنع الانسان قدميه من الذهاب الى الاماكن رالموائد التى يوجد فيها رجال اردياء اششرار ، بل يجعلهما يسيران فى طريق الرب المستقيم ، بحققين شيئا

من الوصية ، حيئذ نكون قدماه نتيتين طاهرتين مكرستين لله .
القلب والعقل : عنده بحفظ الانسان تلبه نقياً بقّدماً كل انكاره لله ، وعندما لا يفكر
 الرب لللا ونهارا ، نحيئــذ يكون قلبه وعقله نقيين طاهرين مكرسين لله فهلدا كلي هو حغظ العفة العظيمة ونذُرنلدر عظيمرم

والجبات العغارى



 ولا يشرب من نقيع العنب ولا ياكل عنباً رطباً ولا يابساً ، كل أيام نذره لا يأكل من


 نوعين من العنب (الكروم) مختلفين بعضهما لاريا عن بعض : الاول : يهب الحياة الابدية والبر . . الثانى : يسبب الجنون وضياع العقل


 الما الكرم البرى المنتج الموت نهو الشيطان الذى يقطر غضباً وسماً كما قال عنه



لا يسكر ولا يضيع عقلد من الحزن او الـنهوة كما يضيع بسبب الخمر ، لذلك أُمر ان


 نقط منوعا ان تتذون العذارى الخمر بل وايضا أى شىء مصنوع منه او يشبه .

ريخاطب القديس العذارى כائلاً انه يجب عليهن ان يحترسن ريحفظن انفسهن ،

 وملابس متنوعة أو بجواهر وذهب او بزينة الجسد الاخخرى ، نهذه كار كلها اشبياء تسكر


 ويدمر هؤلاء الذين تثيرهم شهرة الترف والملذات ، بل ايضاً ان نتحانى هذه الاشيباء

الشبيهة

## قـسية البتولية

ويستطرد ميثوديوس ليعلم العذارى انم مذبح الله الغير دموى unbloody altar يرمز


 رائحة حب عبقة للرب ، لانه يقرل :(وتصنع مذبحا إليقاد البخر ، من خشّب السنط





$$
\text { ولا تسكبوا عليه سكيبا) (خر • : : - - } 1 \text { ) . }
$$

 السمارية ، فيقول : وان اليهود تنبأوا بحياتنا هذه ولكننا نتنبا عن الحياة السماوية ، لان
 الكنيسة ، فالمنبع النحاس رمز لجماعة الأرامل ، لانهن مذبع حى الله ، الله يحضرن
 اما المذبح الذهب الموضوع داحلى قدس الاقداس امام تابوت العهد ، النى لا تا تَدم عليه

 الأول : لأنه لايصدأ


 التى تُبل كرائحة عطرة ، كما اوضع يوحتا البتول أن البخور الذى فى بیجامر الاربعة
. والعشرين قسيساً هو صلوات القديسسنه
بعد ذلك يتحدث القديس ميثوديوس البتول عن ان الانسان يأتى الى العالم مثنوحا جمالا فريداً مرثبطاً ونابعا من الحكمة الالهيـة ، لان النفس البشرية تيــبه فعلاً ذاك الالذى كرنها وخلقها ، عندما تعكس صورته النقية .




 ولذلك ايضاً تسعى الأرواح الشريرة لكى تدنس صورتها الجميلة الشبيهة بالله ، كما
 (ا

لتدنسها ، تلك التى تسعى لتسقط كل نفس مخطوبة للرب ، وتدنس جممال عقلها - النقى

ويستمر مييوديوس فى حديثه عن جمال النفس ، فيؤكد أن من يحفظ هــنا الجمال بلا عيـب ولا تغيسير كما خلـقفه ذالك الذى صنـعه وشنكلـه ، محاكـــاً ومقتدياً بالطبيعة
 وسيسكن هناك
, والانسان يحفظ جماله كاملاً بلا دنس عندما يحميه بالبتولية فلا اتعميه حرارة الفساد التى من اللخارجه بل يظل كما هو ويتزين بالبر ويتقدم كعروس لابن الله كما
 عصبا ، وذلك فی مشل العشر عذارى ، لأن علد العشر عذارى يرمز للنفوس التى آمنت


## هدن الحياة العنر/وية

 وحريصات وتحس جاهلات لانهن لم يفكرن مسبقاً أن يمالون مصابيحهن بالزيت الزيت الزا فظللن بلا بر ، وبهغا يرمز الرب الى هؤلاء اللذين يجاهدون ليحيوا في بتولية ويذلون كل
 ويفتخرون بأن هذا هو هدفهم ، ولكنهم يخضعون لتغيرات العالم ، فيصيرون صورة باهتة مطلمة للفضيلة بدلا هن أن يكونوا عمـالا يقدمون الحق الحى نفسهه .

ويمضى ميثوديوس فى حـيثه تائلاً ان الآية القائلة : (يشبه ملكوت السموات عشر عذارى اخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس) (هت Y Y : 1) تعنى ان جميعهن
 ولذلك دعين عشرة لانهن اخترن نفس النذر والدرب ، والكنهن إختلفن بعد ذلك فى رغى الطريت ، لان بعضهن اعل مؤنة وافرة لمصابيحهن التى كانت تُقـاد بالزيت ، ولكن الخمس الانحريات كن مهـملات يفكرن نقط فى الزمان الحاضر ، وهكذا انقسمت

العذارى الى مجموعتين :



 م منعن من اللدخول واغلقت الابواب الالهية فى وجوهر
 الحكيمات : هى تلك التى يخفظ ايمان الطرق الخمس المؤدية للفضيلة ـ الثظر والتذرن والشم واللمس والسمع - نقياً صصيهاً ، لانها حفظت حوراسها الخـا الخمس نقية طاهرة للسبد المسيح ، ركمصباح جخعل نور القداسة يشُرت بوضوح وبهاء من خلالال الحواس




 . السموات) (مت ه : الا

## جعالة البتولية

وعلى لسان إحلى العذارى يقول القديس البتول :إنى إنطربة للمكلمة الالهى ،





 بحديثه عن الأربعة والأربعين ألفاً البتولين (رؤ ₹ : \&) ، ، نم يحث العذارى تائلا :

وإمضين إذاَ أبتها العغارى رإملئن آنيتكن بالبر لأن الساءة آتَّ عندما يجب أن تقومن
 . يمكنكن أن خحصلن على الوعود الالهيةها

بعد ذلك يوضح القديس أنه لن يقدم مذحاً للبتولية من مجرد كلام بشرى بل من من ذالك الذى يهتم بالانسان ويعتنى به ، نهو اللنى زرع هذه النبتة السمائية (البتولية) وهـو


 يعيشون بيبات فى بتولية قائلا : (كالسوسنة بين الأشوالك كذلك حبيبتى بين بين البنات)

 جمال تفتحها قائلا : (تد سببت قلبى يا أختى العروس ، قد سبيت قلبى بإحدى ألدى

 تثطران شهها ، خخت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كائحة لبنان ، أنختى العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم) (نش ع : 9-1ץ) .

نهذا المديح يقوله السبد المسيح لهؤلاء النين يحيبِن البتولية مسمبـاً إياهم جميعأ



 الجسدانية الفانبة ، مثل الأيدى أو الوجه أو الأقدام ، ولكنه ينظر الى الداخل الئل ويسّر بالجمال الروحى الغير مادى الاني

ويعلق القديس ميئوديرس الأرليمبى تائلاً أنه من الواضح للجميع أنه ترجد قرتان لللظر ، واحدة للنفس وأخرى للجسد ، ولكن الكلمة اختار تلك التى للفهم نتط تائلا:
(

....
 حول عنقهيا الخارجى اللجسلى هنه الزينة المنظورة لتحخل ع هؤلاء الناظرين اليّها ، أما هؤلاء الذين يحيون فى عفة وبتولية فيزينون أنفسهم فى الذاحلى بزينة مكونة هعاً من أَحمار كريمة متعلدة الأنواع أى الكحرية والحكمة والحبة و.... ولا يهتمون بالزينة الوقتية التى ، هيل أورات النئجر التى تزهر وتينع لمده ساعة ، بحف بحدوث تغيرات الجسف ، لأن فی الانسhان جحمالين ، لكين الرب لا يقبل إلا الجمحال الأبدى الذي فى اللانل ، يقبله



 القـليس بـئوديوس أنه يجب أن لا يظن أححـ أن باقى جـمـاعة المؤهنين ستدان ، وأن العذارى وحدهن سينلن المواعيد الالهية ، لأنه سيكون هنالك أم وتبائل وألسنة بمقدار



 بأنهم سوف يرون الآب: ورهنا ايهناً يعلن أن خحوس العنارى المقدس سيلدخل أولا في هعيته هو اللى اللحياة اللتيدة فى الlلكوت ، كما الى حجرة العرس ، لأنهن كن شـهيدات ليس باحتـهـال ألانهات الجسـد لفترة تصيرة وجيـزة بل باحتمالها طـوال حياتهن ، لم
 عذابات السهوات والمخاوف والأحزان النسرسة ، لذا أنحذن مكانأتهن أول الڭكل ويجلسن فی المكانة الأولى التى لهـؤلاء الذين ينالون الوعـده وهذه بلا شـك هي النفـوس التى

دعاها الكلمة عروسه وأخته ، ولكن عن باقى السرارى والعذارى كتب : (هن ستون

 الواضَح أن هناك بنات كثيرات للكنيسة ، ومنهن كلهن واحلدة نقط هى المختـارة ، الأعظم فی عينيها بن الڭكل ، أعنى جماعة وخحرس العذارى، .

البتولية والكنيسة
ثم يشرح القّديس أن الكنيسة هي العروس الوحيدة الكاملة للمسبح ، فال> اللكات ولا

 ، لأنها رأت وسمعت L أراد هؤلاء أن يروه ، ولو لفترة وجيزة ، ولم يروه ، وما أرادوا أن يسمعوه ولم يسمعوا ، كما تال الرب لتلاهيذه : (ولكن طوبى لصيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لانها تسهع ، فإنى الححق أُول لكم أن أنبياء وأبرارا كثيرين المتهوا أن يروا

 الأشياء التى لم يستطيعوا أن يروها أو يسمعوها لأنه بينما هناك الا استون هلكة ، وتمانون سرية وعذارى بلا عدده إلا أنه هواحدة هي حمالمتى كاملتى" . ويعلق القديس ميثوديوس وأيستطيع أحد أن يقول الآن شيياً آنحر غير أن العروس هى

 بلا عيب ولا غضن ، متفوقة على الجميع فى المجا وجمالل البر ، لذلك الستحقت ان ان
 أن اللكة تقف عن يمين الملك ، مرتدية زينة الفضيلة الذهبية ، نهى التى اشتهى الملك حسنها ، حملهـا الكلمـة نفسه الى النسماء وجعلهـا عن يمين الله ، لأن ثيابها
 وفضائل كثيرة صالحة تغطى وتخفى بسسل هذا الموت وتزين الانسان بزينة بن ذهب .

## هجد البثّولية

ويستكمل القديس ميثوديوس تأمله فى المزمور ، ويشّرح ترل (نى أثرما عذارى



 يرنعها الرب ويقدمها فى مجد طاهر بلا خطية الى الآب ، يأىى خورس العذارى ويجلس فى مكان تالِ لذلك الذى للعروس (الكنيسة)ه .

ثم يتســـاءل القديس عن أهل كلمة بتولية ، ولماذا دُعيت هذه الفضضيلة الفائقة
 وما هى قوتها ، وما هو تمرها ونتائجها ، وإذ أن البتولية إلهية Divine بتغير المير حرف

 الذى يقتنيها والذى يمارس طقوسها شبيبه بالله ، ووبدونها يستحيل إقتناء الصـلا العظيم، لأنها بيدة تماهاً عن السرور والحزن ، بأجنحة النفس تصير أقوى وأنفَ ، وتعثاد على الإنطلاق والطبران دوماً بيدآ عن الأهواء البشريةه .

ويقول القديس أن هؤلاء اللين صعدرا على جناح خفيف الى الحياة السمائية ، يرون

 العالم أنها نبيلة وعظميمة ، سثل الغنى والجه والملاد والزواج ، كلها صغيرة وضئيلة ، ولا ولا

 فى العالم إلا النمه ليسوا من العالم ، بل ارثقوا بفكرهم ورغبة نفوسـهـم ، الى جماءاءة . الذين فى السماء

وجناح البتولية يحلق عاليًا نحو السماء ، منطلقأ الم وفى المناخ النقى الطاهر ، والى


 التى نسمع عنها هنا ، والتى إليها كان اشتياتهم ، وكانوا يتأملون فيها فیى خيالهم لأمد طريل

وعندما يذهبون اللى هناك سمرون الأثياء الجميلة العجيبة الجيدة المباركة التى لا
 نفسها ، والحق والاعتدال والاهتمال ، وكل زهر رينا ونبائات الحكمة الأخرى ، وكلها
 لأنه لم ير أحد قط بعينيه عظم أو جمال أو شهكل البر نفسه أو الفهم نفسه أو السلام
 وواضشا ، وهناك شُجرة للاحتمال نفسه وأخرى للمحبة وأخرى للفهم ، وهنا



يسقط فى الخطية وتعمى عينيه .
نقد عين الله الانسان لكى يهذب ريعتنى ينباتات الحكمة ، لان عمل آدم الأول

 الفطنة (الحكمة) وأين القوة وأين التعقل ، لكى تعلم أيضاً أين طرل الايام والحياة وائن

 الصالحة ، وهذه الثمار مشرقة بأنوار متعددة ومتوعة ، عنئذ تسبح العذارى بهارمونية وتناغم ، معطيات الجمد لله .

القتناء البتولية بالجهاد الووحى
ويحث القديس بيثوديوس العذارى على الجهاد الروحى قائلا : اليتها العذارى ، لنجاهد من أجل الحياة الطوبارية ومن أجل ملكوت السموات ، ولتتحلذ بهؤلاء الذين


ويشرح لهن أن الحفة لا تضيف الى السعادة قليلا ، فهى ترفع الجسلد عالياً ربجفف
 يجب أن نترك الأحزان التى تأتينا ولا ندنس عقولنا بالمراثي أو النواح ، وليغلب الأل الايمان

 تندن, سحب الغرب بحسل وتغطى وتخفى نوره لفترة وجيزة ، ولكنها لا تدمره أو تزيله
 فى العالم ، ورغم أنه يجد مقاومة من الضيقات والاعمدال والمشنغوليات ، لكن ها لا تيأسوا . لا تتركوا رجائكم ، لأن السحب التى يرسلها العدو الشرير يزيلها روح الله القدوس يتحاث القديس بعد ذللك عن إمرأة سفر الرؤيا (رؤ ا : (1) ، ويستخدم المنهج الرمزى

 أورشليم ، وأحيانا العروس ، وأححانا جبل صهيون ، وأحيانا الهيكل ، وأحياناً الحيمة الله ،


 فى نورك ، والملوك فى ضياء اشُراتك ، ارفعى عينيك حواليك وانظرى ، تد ابجتمـعوا كلهم ، جاءرا إليك ، يأتى بنوك من بعيد ويحملون بناتك على الأيدى) (أثن •7 :1).

إإنها الكنيسة التى ميأثى إليها أطفالها من كل الأرجاء ، وهى تتهلل وتفرح بنوال النور الذى لا يخبو ، وتلتحف ببهاء الكلمة كثوب ، لأنه ای شئ آنخر أعظم كرامة أو

بجد يليق باللمكة أن تتزين به لكى تتقدم كعروس للرب ، بعد أن نالت ثوب النور •
 طاهرات كاملات مسُرقات بجمال دائم ، لا ينقصهن شئ من بهاء النور ، وعوضا عن الما


 ,أكئر ثألقاً ,لمعاناً ، نهذه النجوم المنظورة ها هى إلا صورة وشبه لتلك النجوم الأعظم
. الأفنـل
ويستمر القديس مينوديوس فى شرحه الابخيلى ويتحدت عن البرية التى هربت اليها المرأة والتى سيعولها فيها الله ألفا ومتينين وستين يوماً ، ويمدح هذه البرية قائلاً أنها بحت


 بإتقان لأريتى Arete أى الفصيلة ، وفيها تستيقظ الرياح الجنوبية وتهب الرياح الغربية ،

 مقدسة نوب الأرجوان وإكليل البتولية البيد البهى من اجل اللملكة ، هالأن عروس الكلمة

تتزين بئمار الفضيلةه .
 وتتقوى هوتطير نحو السماء على أجنحة البتولية Winges of Virginity التى التى دعاها




 بخوذة الخلاص وبدرع الصدر وبدرع القدمين ، Bلانكم ستوتعون فيه رعبا هاثاثلا عنديا

تهاجمونه بقوة وشجاعة عظيمة ، ومتى رأى مقارميه متسلحين ومعضدين بالواحد

- الأقوى ، لن يقاتل ولن يقارما




 ينال اكليل الاعتدال ، الجبن والضعف رأل آنحر ، من يحطمه ينال إكليل الشـهادة ،

وهكا
ومن سفر الرزيا ينتقل القديس الى سفر اللاويبن لِيتحدث عن عيد المظال ، وكيف


 نفسه لكى يتضح منها كم مرضية لله ومقبولة عنده هیى البتوليةه :
(أما اليوم الخامس عشر بن النّهر السابع ، ففيه عندما بحّمعون غلة الارض نعيدرن





 . إلهr
(*) لم ترد فى نص الكتاب المقدس لكن القديس ميثوديوس هو النى أضانها .
 يجاهد ويحصل على نمار الايمان الصالحة المبهجة ثم سعف النخل الـيلى الذى هو التأمل الصاحى الواعى فى الكتاب المقدس ودراسته ، وبعد ذلك ألغصان العان العبة المنتشرة الكثيفة الأرواق التى يأمرنا الله أن نأنذذها بعد أغصاذ النخيل ، مثبهاً اليهبة بأغصان كثيفة لانها









وليذهـب العابـــون الآن الذين ، بسبب حبهـم للـّـهـوات والملذات ، رنضوا العفة ،
 النسجرة المباركة التى صنعها الله ؟" ريدعو ميثوديوس العذارى قائلا : هتعالوا ايتها




وينصح القديس هؤلاء الذين يحبــرن الجهــاد ، الأتـرياء الذهن ، أن يكرموا العفة كشئ مجيد جداً ، كثير الفائدة والنفـع ، لأن كل من يوجـد نى الحياة الأبدية غير
(*) كم ترد فى نص الكتاب المقد لكن القديس ميوديوس هو الذّى أضانها .

متزين بأغصان العفة لن ينال الراحة لأهن لم يطع وصية الله بحسب الناموس ولم يدخل
 احتفلوا بعيد المظال .

بعذ أن نصح القديس هؤلاء الذين يجبون الجهاد بأن يكرموا العفة ، يدأ هو نفسه في في






 الذى هو سيد الخطية ، ذساد السام والايمان والنلبة .
يرى القديس ميثوديوس أن نسجرة العليقة تمدح البتولية والعفة ، لأن العليقة وشجرة
 وربما كان ذلك لأن كليهما مرتبط بالبتولية التى دعيت عليقة و Agnos : اليّا عُلين : بسبب توتها وثباتها أمام الشهورات . . Agnos





 يخطبون للكلمة ويحيون فى بترلية .

## (طوار الحياة الروحية وبلوغ الفضيلة

هنا يبدأ القديس هيثوديوس فى الهديث على لسان أريتى (التى يعنى اسمها الفضيلة)
 يتحدث القديس عن أعلى الأمـور الروحية وعن الحروب الى ثهاجم المثقدمين ، فبعد ألن






 مهام الشهوة المرقة ويجعل كل الشهوات كال شئ ، ومع ذلك لا يستطيع أن يتعلم أن يمجد العفة ويكرمها ، لأنه يهينها بسبب الهجب والغرور ، منظفاً خارج الكأى




 بل هو يهينها ، لأن ذاك الذى ليس فيه بحبة ورحمة وشفقة هو أقل بكثير من هؤلاء




 الأعضاء التى ححاربها الشهوات ، لأنه من العبث والسخف أن نحفظ أعخاء التكاثر

والإبجاب طاهرة ولا نحفظ اللسـان ، أو أن نحفظ اللسان ولا نحفظ العينين والأذنين واليدين ، أو ان نحفظ هذه كلها طاهرة ولا نحفظ الذهن ، مدنسين إلإه بالعبب الباطل
. والغرور والنضب



 تتعرض لحروب كئيرة ، فالشر يقارم ذلك اللى هو بحت صالح ، لذلك كالك كثيرون من
 وصحو ، فجلبوا اللوم على الجاهلاين فى الطريت الصحيح الصر

## تسبحة تكلة

فى نهاية الوليمة تطلب أريتى من العذارى أن يفدمن الجمد والشكر لله ، وتتولى العذراء تكلة (على اسم القديسة تكلة اللظيمة تلميذة بولس الرسول) قيادة الخورس ، فسبعن هذه التسبعة :

تكلة : من فوت أيتها العذارى ، أثى صوت يوتظ المت ، يأمرنا جميعاً أن نقابل العريس فى ثياب بيض بمصابيح متجهة نحو الثـرق ، قومن تـبل أن يذخـل الملك من الأبراب .

النورس : إنى أحفظ نغسسى طاهرة نقية لك أيها العريس , واهسك بمصباع هضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : لقد هربت من سعادة الفانيين المملوئة بالحزن ، وتركت مسرات الحياة المترفة ومحبتها ، واشتاق الى ان أحتمى غخت ذراعيك المعطيين للحياة ، وأن أرى

جمالك الى الابد أيهـا المبارك .

الخورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نـغيـة لك أيهـا العريس ، واهـسك بهسباع هضني واذهب لأقابلك ..

تكلة : بعد ان تركت الزواج وسراير الفانيين ، وبيتى الذهبى من اجلك ايها الملك ، - أثيت اليك فى ثياب نية كى ادنل بحك الى عرسك البهيج

الخـورس : إنـى أنغظ نغسسى طاهرة نـتيـة لك أيها العريس ، واعـسـك بهصباه هضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : بعد ان هربت ، أنها الإله المبارك ، من خداعاعات الحية الكنيرة المغرية ، ومن ألسنة النار ومن هجمات الوحوش المفترسة التى ثدمر كل ها هو زائل ، انتظرك . من علو السماء

الخـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نـتيـة لك أيها العريس ، واعـسك بهصباع هضئ واذلهب لأقابلك ...

تكلة : أبها الرب ، لقد نسيت بلدى بشهوة نعمتك ، ونسيت ايضا محبة العذارى زميلاتى ، ونسيت الرغـبة فى أن أكون أهـاً وأن نكرن لى أُسرة ، لأنك أنت أيها
المسيح كل شئ لى .

الخـورس : إنى أخغظ نغسى طاهرة نتيـة لك أيها العريس ، واهـسك ... بهصباع هضin واذهب لأتابلك

تكلة : أنت معطى الحياة إبها المسيع ، المد لك ابها النور الذى لا ينطفئ ، اقبل تسبيحنا هذا ، إن جماعة العذارى يتضرعن إليك أيها الزّهرة الكاملة ، أيها المبة والفرح والتحقل والحكمة ، أيها الكلمة .

الخـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نقيـة لك أيها العريس ، واعـسـي بهعباع عضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : بأبراب مفتوحة أينها الملكة المزينة بجمال ، اقبلينا فى حجراتك ، ايتها العروس

التى بلا عيب المنتصرة بمجـد والمتنفسـة جـمالا ، نحن الواتـفـات أمـام المسيح . متفلين بعرسك الفرح البهيج ايتها المفيفة الثابة

النـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نتيـة لك أيهـا العريس ، واهـسك بهصباع هضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : العذارى واقفات بدون زيت ، بدموع مرة وأنين عميق وعريل وحزن عظيم لأن . مصابيحهن انطفأت فلم يدخلن الى عرس الفرح فى الوتت المعين .

النـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نـغيـة لك أيها العريس ، واهـسك بهصباج هضين واذهب لأقابلك ...

تكلة : لأنهن إتعدن عن الطريق المقدس للحياة ، وأمملن ـ هئلاء البائسات ــ ان يعدوا القدر الكانى من الزيت من أبل طريق الحياة ، لذا بحملن مصابيح منطفأ نورها

وينوحن فى أعماق ذهنهن الـن
النـورس : إنى أهغظ نغـسى طاهرة نـتيـة لك أيها العريس ، واهـسك بهصباع هضنز واذهب لأقابلك . ..

تكلة : هــنا الكؤوس ملئ من الرحـيّ الحلـو ، لنسرب أيتها العــارى ، لأنه مـــروب سماوى ، جعله العريس لهؤلاء المدعوين للعرس

النـورس : إنـى أحغظ نغسسى طاهرة نـقيـة لك أيها العريس ، والهـسك بهصباع هضني واذهب لأقابلك ....

تكلة : هابيل ، الذي كان رمزا واضحاط لموتك أيها المبارك ، بينما كان دهـ منسكب وعيناه مرفوعتين الى السماء ، قال : أنا المذبوح بقسورة بيد أخى أطلب اليك أيها

الكلمة ان تقبلنى
النـورس : إنى أحغظ نغـسى طاهرة نـقيـة لك أيهـا العريس ، واهـسك بهصباع هضني واذهب لأتابلك . ..

تكلة : ابنك الشُجاع يوسف ، إيها الكلمة ، ربح الجائزة العظيمة التى للعفة عندما

اليها بل هرب عارياً وهو يصرخ تاكلا :

الخـورس : إنى أهغظ نغسسى طاهرة نتيـة لك أيها العريس , واهـسك بمصباع هضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : يفتاح قدم ابنته العذاء ذبيحة لله مثل حمل ، وإذ صورت مسـبقاً مثال جسـك ايها المبارك ، صرخت بشجاع

الخـورس : إنى أهغظ نغسسى طاهرة نـتيـة لك أيهـا العريس ، واعـسك بهصباع هضئ واذهب لزأتابلك ...

تكلة : بهوديت النبجاعة ، بحيلة ماهرة تطعت رأى جيئ الغرباء بعد أن أغرته بجمالها
لكن دون ان تدنس حتى أطرات جسدها ، وبصيهة المنتصر قالت :
النـورس : إنى أهغظ نغـسى طاهرة نتعيـة لك أيها العريس ، والهـسك بهصباع هضئ واذهب لأقابلك . . .

تكلة : عندما رأى القاضيان الجمال العظـيم الذى لسوسنة أثيا إليها وقالا : يا سيدتى نحن نريد ان نضطجع معك سرآ لكنها بإرتعاد صرخت :

النـورس : إنى أهغظ نغـساى طاهرة نتيـة لك أيها العريس ، واهــسك بهصباع هضني واذهب لأقابلك ...

تكلة : إنى أفضل جذا ان أموت عن أسلم نفسى لك ايها الجنون بالنساء ، وبذا أعاقب


- الشنرو

النـورس : إنى أحغظ نفسسى طاهرة نـقيـة لك أيها العريس ، واهـسكي بهصباع هضئ واذهب لزأتابلك ...

تكلة : سابقك (يوهنا المعدان) كان يغسل الجموع بمياة طاهرة جارية ، ولكن رجل
شرير ظالم قتله بسب عفته ، فسقى التراب من دمس وصرخ لك ايها المبارك :
الخـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نـقيـة لك أيهـا العريس ، والمـسك بهصباع هضئ واذهب لأقابلك ...
تكلة : أمك العذاراء حملتك فى رحمها بدون زرع بشر بلا دنس ، وبذا صارت موضع للشكوك ، وعندا حملتك تالت :

الخـورس : إنى أحغظ نغـسى طاهرة نتيـة لك أيها العريس ، والهـسك بهصباع هضئ واذهب لأقابلك ...

تكلة : جمــوع الملائكـة ، وهى راغبة فى رؤية عرسك ايها المبارك ، تنزل من السماء بالقدر الذىى تدعره ايها الملك ، وهى حاملة عطابا عظيمة لك ، وتأتى فى ثياب
. طاهرة
الخورس : إنى أهغظ نغسسى طاهرة نـتيـة لكـ أيهـا العريس ، واهـسك بهصباع هضني واذهب لأقابلك ...
 العذراء الطاهرة ، البيضاء كالثلج ، السوداء الشُعر ، العفيفة ، الثقية ، المهبوة .

النـورس : إنى أهغظ نغسسى طاهوة نتيـة لك أيهـا العريس ، والمـسك بهصباع هضتي واذهب لأقابلك ...
تكلة : لقد هرب الفساد وآلام الأمراض الموجعة ، لقد أُزيل الموت وانتهى الفساد ، لأن نعمة المسيح الله قد سطعت مرة أخرى ذجأة فوق الفانيين .

النـورس : إنى أحغظ نغسسى طاهرة نتيـة لك أيهـا العريس ، والهـسك بمصباع هضئ واذهب لأتابلك ...

تكلة : جماعة العذارى الآن تسبع تسبحن جديدة وتخدمك وتطلع نهو السماء أيتها الللكة ، وكلهن مكللات بالسوسن الأبيض وبحملن فى أياديهن أنوار بهية .

الخـورس : إنى احنظ نغسسى طامرة نتيـة لك ايهـا العريس ، وا مـسكي بهمباع , هضضن واذطب لأخابلك ...
تكلة : أيها المبارك ، يا من جلدت على كراسى السمـاء الطاهرة منذ الأزل ، يا من حخكم كل الانبياء بقوتك الأبدية ، أيها الآب ، مع ابنك ، أتبلنا داخل أبواب . الحياة

الخـورس : إنى الغظ نغسى طامرة نتيـة لك ايها العريس ، والــسك بهصباع هضئ واذهب لأتابلك ...


## الفصل الثانیى

## الـقـديـس كـبـريـانـوس

("ثياب العذارى)

## ON THE DRESS OF VIRGINS


 وبها نبّت فى المسيح ونحيا دورا لله ، ونال المواعيد السمائية والجبالات الإلهية....








 عدا أن نؤسس يبيونا على الصخر غير بتزعزعة من عواصف وزوابع السالم ، كى نصل بالتاليم الإلهية إلى جمالات الله .




"إنكم لستم لأنفسكم ، لأنكم قد أُشتريتـم بيـمن فمـجدوا الله فى أجـسـادكمه . (19:7, 1 )

ويحئنا القديس أن نمجد الله فى جسد طاهر عفيف بطاعة كاملة ، فإذ تد فدانا المسيح ، لابد أن نطيعه بكل طاعة الخدمة ، حتى لا يدخل ألى شئ دنى دنى أو غير طاهر داخل هيكل الله ، كلالا يهان فيهجر الهيكل الذى سكنه .


 ,النساء ، الأولاد والبنات ، كل جنس وكل سن ، أن يحفظرا ما نالوه من ثيطغ الرب الرب طاهرآ نقياً بخوف ورعدةء .

 الروحية ، العمل التام غير الفاسد الذى للمدح والكرامة ، صورة الله ، أكثر أعضاء
 يحثهن بمحبة أكثر ما بقوة ، نهو لا يوبخهن بل يخشتى عليهن من حروب الثيطان وجاربه .
وهو ليس إمتمـاماً باطلاً ولا خرفاً فارغاً أن تأحذ العذارى نصائح لأهجل طريت




 .
وبرى كبريانوس أن كلمات ملالك سفر الرؤيا تعلن عظمة البتولية رنكرز به ههؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار ، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل حيثمـا

ذهبه (رؤ| :غ) ويتساءل ولكن إذا كانت العفة تتبع المسيع ، والبتولية جعالتها

 أكن عبدا للمسيع" (غالا : ا 1) .








لها زوج أو تطلب واحدأ؟ه .

ويوكد القديس كبريانوس أن منْ ليس لهن أزوراج يجب أن يحفظن أنفسهن طاهرات عفيفات ، ليس فقط نى الجسلد بل وايضاً فى الروح ، لأنه ليس من الصواب ألن تصفف

 رإخضاع الجسـ .



 كيف أن اهنْ تنذر أن بخّهد شهوات وأهواء الجسد توجد وسط هذه الأمر عينها التى . نذرت أن بحتدها

إن الرب يقول لأنسعياء اكل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل ، يس العشب

ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه ، حفاً الشعب عشب ويس العشب ذبل الزهر وألما
 بالعذارى ، أن ينظر أو يهتم بأى مجد أر كا كامة للمجسد ، بل نقط يطلب ريشتهى كلمة الله ، ختى ينال العطايا التى تدوم إلى الأبد .

ويتحدث كبريانوس عن العذراى اللائى يتعذبن ويتألمن لأهجل الاعتراف بالاسم الحسن وكيف أنهن أتوى من العذابات ، عندما يجتزن النيران ، الصلـبان ، السيف ، الحيوانيانات المفترسة ، حتى يكللن ، ويصف عذاباتهن بأنها أنضل زبنة لجسسهن ، وأنها اججواهر . الجسد الثمينةا

ثم يتنارل أسقف ترطاجنة الشهيد موضوع النساء الثريات اللائى يفرحن باستخدام



 نفسه اللىى جحلنا قواته ومسراته عندما تدمنا تدوماً مباركاً إلى الله ، ويوحنا الحبيب

 العيون وتعظم المعيشة ، ليس بن الآب بل من العالم ، والعالم يمضى وشهورنه ، وألما الذى يصنع مشيئة الله فيبّت إلى الأبده (اليوr :10-1V)
وبينما هن يدعين أنفسهن ثريات ، ينصحهن بولس الرسول بالاعتدال في في ثيابهـن





 بالأحرى جداً يليق بالعذراء أن تفعل ذلك ، وهى التى ليس لها عذر لتتزين ، والتى لا

يهكن ايضاً أن يُمزى خطأها إلى أى شُخص آخر ، بل تظل هى نفسها الخطأة .





ويتناول كاتبنا فى حميئه هؤلاء اللانى يصفقن شعورهن بإهتمام زائد ، ويسرن كما



 المفرطة تدينهن ، ولا يمكن أن يمتبرن ضمن عذارى وعرائس المسيح...
هن يقلن أٔهن غنيات وثريات ، لكنن لا يليت بالعذراء أن تفتخر بغناها لأن الرسول بولس يقوله والذين يشترون كأنهم لا يملكرن ، والنين يستعملون هذا العان العالم كأنهـ لا لا

 ونضيلته ، وبهما صنع أعمالا عديدة وعجائب...
وينصحهن القديس كبريانوس إذا كن يريدن أن يستخدمن ثرواتهن ، أن يستخدمنها لأجل أعمال الخلاص ، ولأجل الأهداف الصالحة ، فيستخدمنها لأجل الألما الأمر التى أوصى بها الله... ويعلمهن قاكلاً: : الدعن الفقير يشسر أنكن غنيات رلتدعن المتاج يشُعر أنكن ثريات اترضن بمقتنيانكم لله

- قدمن طـعاما للمسيع"

ويجب أن يحركن الرب بصلوات الكثيرين كى يهبهن أن يكملن مجل الثم البتولية وأن يلغن إلى مسج الرب ، أى بعطاياهن للفقتراء سون يصلون لأجلهن رإستجابة لهنه الصلوات سيهبهن الله مجد البتولية .

ريحثهن المعلم العظيم أن يخأن كنزهن حيث لا ينقب سارق وحيث لا يفسل صدأ ،

 لا يُعد هذا سبباً لأن نغنى الأغانى الباطلة الغير لائقة

كذلك شاء الله أن يكرن الحديد لأجل خير الأرض ، لكن هذا ها لا لا يعنى أنه لابد أله



 كل إنسان ـ بحسب مقدار غناه ـ أن يفتدى تعدياته بعطاياه لا أن يزيدها (وتد اند كبريانوس نفس هذا الفكر بإستفاضة فى كتابه الأعمال والصدقات ، حيث شرح أن (*) الصدقة تغفر الخطبية)

إن سمات الزينة والثياب وإغراءات الجمال لا تلين إلا بالزانيات وغير الیفيفات ، وليس




 وسكر سكان الأرض من خحمر زناها ، فمضى بى الروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على


 العفيفات النقيات عن ثياب غير العفيفات وعن طرتهن ، وعن زينة الزانيات

[^0]نأنـعياء النبى ايضاً رهو كلوء من الروح القدس يصرخ ريوبخ بنات صههـون إذ



 الخلاخيل والضفـائر والأهلة والحلق والأساور والبراتع والعصائب والسلاسل والمانـاطق وحناجر الشمهامات والأحراز والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرانيرفة والعطف والألأردية والأكياس والمرائى والقمصان والعمائم والأزر فيكون عوض الطيب عفونة وعوض المنطقة حـبل وعـوض الجـائل ترعـة وعوض الديباج زنار مسـح وعوض الجـمـال

 الخزى والعار ، وإذ لـسن الحرير والارجوان ، لا يمكنهن بعد أن يلبسن الميسح ، وإذ تزين بالذهب واللآلئ والقلائد ، فقدن زينة القلب والرو




 يؤذى دووا ، وأن تعتقدن أنكن أنفسكن لن تهلكن بهذه الأمر التى تعلمن أن بها قد هلك آنرونا! اله

ويوضح الكاتب أنه ليس نتط العذارى والأرامل بل وايضـاً النسـاء المتزوجات وكل
 الألوان والأصباغ أو بأى نوع من المساحيق التى تفسد الملامح الطبيعية ، لأن الله يقول
 . عمله الله

إنهن يحارلن أن يغيرن ما عمله الله غير عاللات أن كل ما أتى إلى الوجود هو من

$$
-1 \cdot-
$$



 يحدث خطا شديد وتلف للصورة ، وسيكرن ذلك سبياً وجيها لنضب الرسام الأصلى .
 يستخدمن الأصباغ المغرية ويتزين ويصفنن شعورهن ، يشوهن العمل الإلهى ويزغن عن الحق

إن صوت الرسول المذر يقول: انقوا منكم, الخميرة المتيفة لكى تكونوا عجبينا جـيداً

 عندما يتلوت ما هو بخلص ويتدنس بألوان مغرية ، وعندما يتبدل با ها هو حت إلى الى كذب
 أو سوداءه (مته: الثاء)
ويطلب كبريانوس فى محبة أبرية من العذارى أن يتذكرن أنهن إذا تزين بالمساحيت

 بشرتهن بمسحون كاذب وغيرن نـعرهن بألوان دنسة ، نفسدت صصرتهن وتبدلت رزانتهن وهدوءهن....
ويحذارهن أنهن لـن يستطعن روية الله لأن عيونهن لم تعد تلك التى صنعها الله ، بل تلك التى أفسدها الثنيطان ، إذ قلد العيون الحمراء المرسومة التى للحية ، ولأنهن متزينات مثل عكوهن فمعه ايضاً سوف يُحرقن قريباً... ويبجب أن تتفكر خادمات الله فى هذه الأمر ، ويجب أن ترهنها ليل نهار .

 شركائهن فى خطأهن

أما العذارى ـ واللاكي يوجه إليهن كبريانوس حديثه ـ اللائى تزين بفنون من هذا



وبنهى أسقف ترطاجنة العذارى عن حضور حفـلات الزفناف وعن الإستـراك في




 لكن فى العينين ، فى الأذنين ، فى اللسان ، نقدت الكثير من الفضائل التى كانت قد اقتنها قَلاً.

كذلك ينهـهـن عن ارتياد الحمامات العامة بحجة غسل الجسد ، لأن فى هذه الحمامات من الخلاعة والفساد ها يفوت المسارح ، وحتى إن لم تتأثر العذاراء بما تراه
 نهذه الحمامات لا تغسل أر تطهر الجسد ، بل تدنسه .



 كذلك سينلن عقاباً مريها لأجل فقدانهن عذراويتهن وبتوليتهن وبمحبة رعوبة بحث القديس كبريانوس بناته العذارى قاللا: الذلك استمعن إلى" أيتها العارارى كأب
 استمعن لن يهذركن بإخلاص لأهـل فائدنكن ومنفعنكن

الحظن أنفسكن كما صنعكن الله الخالت احفظن أنفسكن كما زينكن أبوكن السماوى ليظل وجهكن غير فاسد ركتبكن غير هزينة هيئتكن بسيطة
, ولا تدعن ثقوبآ تُصنع فی آذانكن
لا تدعن الأسارر والقلائد الثمينة تلتف حول أذرعتكن أو ركابكن فلتكن أقدامكن حرة من القيود (القلالئد) اللذهية نموركن غير ملونة بأى صبغن عيونكن مستحفة أن تعاين الله
فليكن امتحمامكن بح النساء اللواتى بينهن يكون حميمكن عفيفا ابتعدن عن الأعياد الخزية وموائد الزواج الماجنة الثى سمها خطر اهزنـن الثياب لأنكن عذارى
اهزمن الذهب لأنكن تهزمن الجسد والیالم ، نـدن غير المعقول ألألا يستطبع (العدو) الأكبر أن يهزكن بينما توجدن لهزورمات من الأصغر!! عسير وضيق هو الطريق المؤدى إلى الحهاة شاق وصعب هو اللدرب اللىى يفضى إلى البجد
عبر هذا الطريت بيتقدم الشهلاء ، تعبد العذارى ، يتقدم الأبرار

ويري كبريانوس أن مرتبة العذراى تالية على الفور لمرتبة الشهداء ، فثمرة الشهـهاء



 وعمل إذا كى نصعد إلى السماء؟ لكن إذا نظرنا إلى جمالة الموعد ، ستجد العمل ....

ويحث العذارى أن يتمسكن بقوة بما تد بدأن أن يكنه ، وبما سـوف يكنه ، لأن هناك جعالة عظيمة تنتظرهن ، ومكانأة عظيمة للفضيلة ، ويشرح لهن ألى أى تعب تتجنبه فضيلة العفة ، وأى صلاح تقتنى ، فالله يقول للمرأة: اتكثيرأ أكثر أتعاب حبلك ،
 العذارى فهن متحررات من هذا الحكم ، فلا بخشين أحزان ران وآنات النساء وليس لديهن



 التى يبلغها الأبرار فى القيامة ، تبلغها العذارى الآن ، ، إذ يقتنين فى هنا العا العالم مبجد
 لذلك هن مساريات لملائكة الله ، لكن يجب أن يحفظن بتوليتهن بصبر ، ، ركما بدأن بشجاءة كذلك يكملن جهادهن دوماً ، ولا يطلبن زينة العنت ولا الثياب بل زينة السلوك وينصحهن القديس كبريانوس افلترتفع عيونكن نحو الله والسماء ، وليس إلى أسفل نحو - نهوة الجسد وشهوة اللالميه

لقد أمرت الوصية الأولى بالنمو والكثرة ، وجاءت الوصية الثانية تمتدح العفة



 -فى المنزل السمائى •
حقاً كل الذين ينالون العطايا الإلهية والميرات السمائى بتقديس المعمودية حيث
 القديم ، يتطهرون بهذه الولادة الثانية ، لكن أعظم تداسة وأعظم حق لهذا الميلاد الثانى
 والروح القدس هى التى بقيت ذهِن للمجد ، نهذه هي كلمة الرسول الذى دعاه الرب

إناءه المنتار ، والذى أرسله ليكرز بالوصية المشمائية االإنسـان الأول من الأرض ترابى ،
 السـهاوى هكذا الســاويون ايضا ، وكما لبسنا صـورة الترابى سنلبس ايضا صـورة
 يحملها ، التلاميذ الذئن هملأ الله أذهانهم يحملونها ، يحغظون البر مع الديانة ، ثابتين
 لإظهار الرحمة ، لهم ذهن واحد وقلب واحد فى سلام أخوى .
 هذه الأمور وأن يحبينها ويكملنها ، هن اللاتى كرسن أنغسهن للرب ، وعلى المتقدمات
 قريناتهن ، ويختم التديس كيريانوس كتابه يقوله:

راحتملن بشجاعة ، تقلمن روحاً ، نلن بفرح
فقط اذكرونا فى دلك الوقت ، عندما تبدا البتولية نكافى فيكن، .


## الفصل الثالث

## 

## (اعن البتولية)

## ON VIRGINITY


 ، $\alpha \phi \theta o \rho o v$



 الطظمية يكمن نى أن يمير الإنسان وهقدس وبلا عيباء ومذه الكلمات عينها تُستخدم فى كالم معناها لتمجيد الإل الغير قابل للفساد ، فأى مدح أعظم للبترلية من منا ، إد
 كى مجد ذاك الذى هر بالحقيقة الوحيد القدوس ، والوحيد الذى بلا عيب مي


 ميلاده التقى اللذى بلا نهورة ، فالاين أعلن لنا عن طريت البترلية ، وتُرى البترلية ايضا
 الفساد ند ذكر ذرت اسم البترلية .
وريى أستف نيصص أن ربنا يسوع المسِع لم ئن إلى العالم عن طريت الزواج لكى

يعلن لنا يتجسده هذا السر العظهم ، فالطهارة هى الدليل والاشارة الوحيدة اللكاملة على حضور الله ولا يستطيع أححد أن ينال هذا إلا بترك وجحد سنهوات الجسل ، وما حدت
 حياة البتولية ، ولكن سينا لا يأتى بعد بحضور جسـدى پوإن كنا قد عرفنا المسيع



والبترلية بتعريف القديس اغريغرويوس هى رباط وحلة بين الإلهى والبشُرى ، إذ بينها
 الطريت الذى نزل منه الله لكى يشارك الإنسان فى بشريته ، تعطى ايضا أُجنحة للإنسان لكى يرتفع للأنمياء السمائية
سعاء هـم الذين لهم قوة لاختيبار هذا الطريق الأفنيل ، والذين لم يحرموا أنفسهم
 - له أن وضع قلمه فى حمياة اللمالم

الإنسان البتول هو النى يطهر نفسه ويرتفع عن كل نحطايا العالم مثل الحقد والحسد

 الجميع يشتركون فيها ـ تكون بفيض ورغرة لن يعطيّ إليها

البترلية هى الرفيق فى الجهاد والمساعد على خحقيق الحياة السمائية الملاكيكية ، فنكما

 العالم وجغعلها تتطلع إلى الأمور الإلهية والجمال الغير مخلون . ويرى اغريغوريوس أن البتولية هى سر عظمة إيلبا النبى وايضاً ذالك الذى ظهر فيهما بعد
 المبكر اعتزل العالم ، وبطريقة ما اعتزل ايضا لما الحياة والطبيعة البئرية ، وذللك بتركم للأنواع المعتادة من الشراب والطهام ، ويسكناه فى البرية ، فكان لسانهـما بسيطين










 - من كا

ويشرح أسقن نيهص الكبادوكى أن الإنسـان خلقى على صورة الله ومثاله بيد أن هذه


 وفز- هـه مع الله ، وكانت حواء شخيا مaه فی هسرة الله ، ولم يعرغها ، وبذا يلهع القلديس



## الفصل الرابع

## الـقديـس امبـروسـيـوس <br> (عن البتولية)

## CONCERNING VIRGINITY

## الكتاب الأول

يدأ القديس حديثه بفرح وابتهاج لانْ ذلك اليوم كان يوانت عيد ميلاد عذاراء وهو يتحدث عن البتولية والعذارى ، ويعنى بهذه العذراء النهيدة أجنس ، ويقصد بيوم وعيد

 إيمانآ.. لقد ذهبت عذراء فرحة إلى مكان العقاب والعذاب ، ،لم تزين رأسها بالشعر الالصفون المنمق بل بالمسيح... ابكى الجميع وبقيت مى وحدها بلا دموع! تعجب
 . تقدمها كأنى بها تد ثبعت من طول أيامها ...

ويتساءل القديس امبروسيوس عن أية تهليدات هددها بها الجلاد كيرهبها ، وأية

 تتباطئ أيها الجلاد؟ 1 فلتقتل هذا الجسد الذى تعشفه عيون الآخرين، ،
ويرى امبروسيوس أن البتولية تُرى فى الشههداء بل بالحرى تصنع الشهداء ، ولكن من الْ ذا الذى يستطيع أن يفهم معنى البتولـية بفهمه البـــرى ، إن كانت الطبيعة نفسـها لا لا

تدرجه فى نواميسها؟ أُ من" ذا الذى يستطيع بلغة عادية أن يصف ذلك الأمر الذى فاق
 نستطِع أن نتشبه به على الأرض ، إذ تد وجدت عريسها الحقيقى فى السماء السماء ، بعد أن



ثم يوضح القديس المبروسيوس أن ها قاله ليس من عندياته لأن الذين لا يزرجون ونا ولا


 الجهد وأخذ جسداً بشريا!!! نقد جسدل الكلمة من العذراء بريم وصار جسداً حتى يصير الجسد إلهياً

ويعلق القديس على الآية الواردة فى (خرير 10 10) وأُخذت مريم النبية الدف بيدها
 للكنيسة التى كعذراء عفيفة بروح غير دنس وبلا عيب جيمع المؤمنين ليرنموا الثرانتمي والتسابيح الإلهية ، ويرى أنه بتجسد الرب الذى وخدَ لاهوته مع ناسترته بغير اختلاط ولا

 فتتجسده اعطى لنا أن نقدم لa هذه الخدمة الـدمائية ، خدمة الجسس الطاهر غير الدنس . , ايخدث القديس عن عذارى فستا المكرسات لخدمة فستا الونية (إحدى الألهات الوننيات) ، وأعلن أنهن عذارى بلا عفة وبلا عذارارية ، ولكى يقدم مقارنة توبية مع


 يسوع واعترفت به بجسدها ، وعمرها لم يعرف معنى النهاهدة أو الاعتراف .

ثم يعدد القديس المبروبيوس هنا كرامات التبرلية وهى:
(1) كما أنه قد جرت العادة أن يذكر اسمـ العائلة أو الأب للتدليل على أحمالة النسب ،

لذلك وطن وبيت ومحل ميلاد البتولية هو السماء ، نهى الوطن الأصلى للبتولية ، ألما ولذا مى غريية على الأرض ساكنة فى السماء .







 للضبغ ، بينما البتولية فمن أجل مجد العفة ، الزواج لا يمتدح ألما التبرلية فتطوبه

والمتزوجـات يختلفن عن العذارى ، نكلما التخرت المتزوجة بكثرة النسل كلما زادت
 بينما ابنة اللمكوت تمتتع عن اللنة الزيج-ـبة ، لذة العرس الأرضى ، للة الجسـد ، لتكون مقدسة جسدا وروهاً .

ثم يشير إلي بعض الأنعال المرفوضة التى ثلجأ إليها بعض الزورجات حينما يدهن

 بالحلى وباليورزات والثياب الموثاة بالزخرف... نهلا كله لا ينير فيهن شيئاً .
بعد ذلك ينتقل للحديث عن العذارى المطربات اللاكى تتزين بالزينة الحقيقية الباطنية... فباتضاعهن المقدس تشرق وجوههن ، وجمالهن الحقيقى هو فى العفة البهية

التى لا تعثر الآخرين ، وهو جمال داخلى ، لأن الله يحب النفوس الجميلة بالفضيلة ،
 تستغنى بفضائلها ولا تنزعج أو ترتبك بفقدان أحد ألد ، فقد مانت عن الجميع من قبل ... وإن فقدت أهلها لكن صار لها محبون كثيرون .

ومن الحديث عن العذارى ينتقل القديس للحديث عن مثال العذارى وأمهم أى
 عفتها عــنراء وفى ذريتها أمه ومع أن الكنيسة عذراء إلا أنها خحملنا أبناء لها لا با من أب



 المقدسة من أبناء؟ تلك التى فى أسرارها عذراء لكنها أم للجميع ، التى يشهد الكتاب


تتمخض ، لأن بنى المستوحشة أكثر من بنى ذات البعل (أئه :1 ، غلاء :7) ).


 أن يكون لهم أحفاد ، وريقول لهم أن الأحفاد شئ غير موكد أو مضنمـونـون بينما الفضيلة مضمونة وأثمن بما لا يُقارن .

ويعلن أسقف ميلان أنه ليس ضد الزواج بل هو يشجهس ويلوم من بيارضونه ويدينو لأن اللذين يدينون الزواج يدينون ايضاًا النسل وميلاد الأطفال ويدينون استمرارية الجنس
البشرى جيلاً بعد جيل •

نهو لا يقارم الزواج بل يجـمع معاً كل مزايا البتولية وعظمتها وتداستها ، فهـى هبة عظليمة تُعطى لأقلية من الناس ، بل مو يقارن بين أمور كلها صالهة ، يقارن الصالح

بالصـالح ليظهر آكئرهما سمـوا ، وهو لا يعطى رأياً هن عنده بل يكرر ها تاله الروح

. (Ir: raمحح)
ويعلن القديس أن المتزوجين والمتزوجات ينبغى بالضـرورة أن يعترفوا أنهم أتل رتبة من العنارى اللاتى استحققن سماع ذلل الصوت أنت أبرع جـمالآ من بنى البشّر وقد

 تشاركه فيها بنات الملك وبنات ملوك بين حظياتك ، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفـير ، اسمعى يا بنت وانظرى واميلى أذنك وانسى شسعبك وبيت أبيك ، فيشتهى الملك

ويدعر القديس العذارى أن يتأملن الملكوت الذى أعده الروح القدس لهن بشهادة
 ولأنكن - وقد صـار لكن الفكر الغـير مغلوب بالشـهـهوة ـ لـن تستعبدن من قِبل الملذات


 وإذ قد أعتقَ من اللدينونـة ، صـارت كلها هلكرسة للرب ، مقدسة ونذيرة لله ، عروسـا عذراء إلى الأبد ، فى حب لا ينتهى وحشمة لا تفنى، .
 صـوت الرب القاثلر : والك جميلة يا حبيبتى ، ليس فيك عيبة ، هلمى هعى من لبنان
 الذى لا يُعـبر عنه ، المكرس لمذابـح الله فلا يتأثر بالشهوات الزائلة أُو بالحيوانات المفترسة



وللقديس امبروسيوس تأمل جميل عن رائحة المروس ، فالحكيم يقول اما أحسسن حبك يا أختى العروس ، كم مدحبنك أطيب من الخدر وكم رائحة أدهانك أطيب من
 وهنا يقول قديسنا: اانظرى أيتها العذراء أية رفعة وعظمة قد سهوت إليها ، فإن رائحتك

 من جسلد الرب عديم الفساد زهرة العفة البتوليةه .
ويحث المبروسيوس العذارى أن يكون عملهن كالنحل ، لأنه يليق بالبتولية أن تشبـ النحل فى نشاطه وأدبه واحتشامه وعفته ، فالنحل يتغذى على الرحيت ، لا يعرف زواجات
 طبيعة لا تتدنس ، ونتاجهم هو ثمرة تفيض حلاوة بلا مرارة ، وهم يعملون فى شركة ، لذا يأتى ثمرهم فی شركة ،

، فعلى العذارى أن يتشبهن بهذا النهل الذى طعامه الزهور ونتاجه يجـمعه مصـا ويتشبهن بفهـ فلا يدعن الزيف يغلف كلامهن ، ولا يتركن الرياء يغطيه ، ليكرن كلامهن طاهرآ يزخر بالمنفعة .

ويجب أن يكون فم العذراء نبعاً يدوم إلى الأبد لا لوم فيه ، ولا بحّمع لنفسها نقط

 غنية بالإحسان على الفقراء والمساكين





كذلك يحث القديس امبروسيوس العذارى على طلب وجه المسيح قاثلاً اخلىى أيتها

العذراء أجنحة الروح القدس لتحلقى فون كل الشهوات ، إن كنت تشتاقين إلى المسيح



الزهرة الثمينةه .
ويصف القديس هذه الزهرة (التى هى المسيح) بأنها زهرة خب النمو فى البساتين والجنات ، وهى ثلك الزهرة التى وجلتها سوسنة أثناء جُوالها واستعدت ونـا

 هذه تتدفق مياه النبع الطاهر لتعكس ملامح أِيقونة الله ، والعين مقفلة والينبوع مختوم كلكا تختلط مياهها بالطين فتتلوث من أوحال تتمرغ فيها الحيا الحيوانات الروحية المفترسة ،




 (تك (TV: TV)
العمل العظـمـ ، حصساد الازدهار والإتمار، .

وإن اشتاقت العذراء أن تكون جنتها عظيمة وحلوة ، فليها أن نثلقها بوصايا الأنبياء





 خبه ، وتدرك فيه كل سر طبيعته الإلهية وسر الجسد الذى أخذه ، نهو أبيض لأنه يلين

به أن يكون هكذا لأنه بهاء مجد الآب ، وهو أحمر لأنه وُلد من عذراء . ويرى القديس المبروسيوس أن العذارى مُستحقات أن يُشْهن بالكائنات السمائية وليس الائ بالبنر ، لأنهن بحيين هنا على الأرض مستلمات من الرب الوصايا لحفظ هذه الحياة
 ويدعر أسقف ميلانو العذارى لأن يملأن حياتهن بالغفانة لتسيج حولهن بالأمان



 ويرى الكاتب أن طغمات الملانكة تحرس العذارى حراسة خاصة لألأنهن في عفتهن
 أجلككن ، لأنكن شاربن ايضاً بحياة ملائكيةه . .
وبعد أن شبه العذارى بالملائكة وأرضح أن طغمات الملائكة يخرسهن ، أراد أن يُجمل




 الزمان الحاضر إلا أنه لا يعوق إنطلاتهن .
ويقدم القديس بقارنة رائعة بين المائكة الساتطين والعنارى المرتفعات فيقول: وأى
 بسبب عنتهن ارتفعن إلى السماء من هذا العالم؛ نهؤلاء العذارى اللمرتفعات المطربات لا ينويهن الجسد بمسراته ولا تسقطهن الملذات الخادعة ، ولا ينصرفن إلى شهوة الشراهية والنهم ، عالات أن الجهل يقود إلى طريت النهوات والسقوط فى الخطبة ، الأهر الذى

انخدع به كئيرون ، حتى أن سُعب الله بعد أن جلسوا يأكلون ويشـربون انكروا اللل

$$
\text { . (0: } r Y \text { rر) }
$$

ويتناول القديس تضية غاية فى الأهمية ويعالجها بحكمة أبوية رمولية ، تلك هى قضية هؤلاء العذارى اللائى يُتّقن إلى نذر بتوليتهن وعفتهن للعريس المسائى ولكنهن بجدن المقارمة والمعارضة من ذوريهم أو أمهاتهم الأرامل ولهؤلاء يقول: مإن النا ارادت بناتينم

 ويتحدث القديس عن عنارى كثيرات هن جوقة من العفيفات ، تركن مباهج العالم الم الم
 ليعشن فى شركة البتولية ، فى بيوت المسيِ كجنديات سالاحهن الوحيد عفتهن ، يرتلن ويسبحن بالتراتيل الروحية ، ومن عمل أياديهن ينلن قوتهن اليومى غير هستمدات على .... أح

ويستطرد امبروسيوس واوزداد إبخذاب الدذارى لحياة البتولية ، لأن سعيهن لاقتناء فضيلة الطهارة كان ينمو ويزداد مع الأيام ، محلقات بحرية أكثر كأن أجنحة قد نبتى

 يرى القديس أثه أمر صالح أن تتقد فى الوالدين غيرتهما على بناتهم العنارى ، وإذا ربحت ابنتهم العريس السمائى وإذا شُبعت نفوسهم به ، فلن يعوزهم شئ ولن يعوز عذراء المسيع شئ من ميراث أبيها الجسلانى وانكم عظيمة مى نضيلة العفة ركم فقيرة فی هدايا العرس الدنيوبة إذا ما قيست بها؟ه ه .

ويحكى كاتبنا عن العذارى اللائى يفضلن الحفة على ميرائهن الأرضى ، ركيف

 رلكنها لا تخشى خسارة دنيوية مؤتتة من أجل ربح سمائى دائم أبدى ، وقد ينويانها
,
شُنت ضدها...
راغلبى أيتها العذراء شهواتك وعاطفتك أولا ، نإن تغلبت على هقاورة البيت أولا





ثقوا فى إيمانكم بالله ، اقرضورا المسيح الحارس الأمين الذى يحفظ وديعة رجائكم ويمنحكم هبة الإيمان بأرباح مضاعفة ، والحق لا يخدا الما ابداً ، وإن لم تؤمنوا بكلمة الله

آمنوا بالأحرى بصدق المواعيد التى شخقت لكثيرينه •
بعد ذلك يذكر القديس تصن عذراء كانت ين نبيلات هذا العالم ، وهى الآن هأكثر

 البتول ؟ ه.

لقد بجاسرت وهى قربان الحشيمة وذبيحة العفة ، ورتفت أمام مذبح الله ويد الكاهن
 وضعت هامتها حخت المذبح قائلة هأى ستر أعظم من هذا المذنى يغطينى ويسترنى ، فهو

 ونكرى بسعيكم لزيجتى؟ لقد استعدت نفسى اللعرس منذ زمان طويل ، هل أَتيتم اللى الى


 إن كان لديكم مثل هذا العريس أحضروه إلى ، لن أرفضه ، وإن لم بجدوه فإنكم لا

تحسنوا إلى با أقربائى بل.... تؤونونى !!! ولا رأى الجميع إصرارمها عل حياة التكريس التولى انصرفوا وتركرها لتمضى إلى عريسها السمائى الئى الـى

## الـكتاب اللثانى

بعد أن أوضح القديس امبروسـيوس فى الكتاب الأول عظم موهـبة البتولـية ، وضــع

 ع عندما نرى سهولة الأمور التى تمت ، وحتى تتوقد غيرتنا فنسلك سلوك السابقينها

## المثال الأول : العذراء مريم

يدعر القديس امبروسيوس العذارى لأن يتخذن من حياة العذراء مريم مئالا لهن ، لأن








 فى الحديث ، تطلبن الله فى حياتهن ليحكم ويضـبط كل أنكارهن ، لا يؤلا يونين أحداً ،

 بالهدوء ، وكلماتهن بالرةة وأنعالهن بالاعثدال وسكناتهن بالحكا
 موجودة ومرئية فيها... فقد كانت البـتول مريم ناسكة قليلة الأكل ، كثيرة الخدمات ،

تقضى مسظم أياهها صائمة ، وإن نامت استيقظت نفسها واستيغظ قلبها يتأمل فيما ترأثه ...

ويحث القديس المبروسيوس العذارى على الحشــمة والاتضـاع مقتديات بأم الله التى

 تخذــها

ويوكد على أن الحشمة كانت فضيلة العذراء مريم ، لان هالحشمة والبتولية ل تنفصلان ابدآها


 الهوكله

ثم يتساءل امبروسيوس: 0 كم عذراء ستقابل القديسة مريم التى ستعانقهن وتأىى بهن إلى الرب ¢ه ، ويتخيل القديس المثهلد ويرى العذراء تعانقهن قائلة: هذه كانت أمينة لعريسها ، لابنى ، لقد حفظت خلدرها العرسى بحشيمة لا تدنسى، .
 السماء لأنها عائت على الأرض حياة سمائية .
 ومذابح له يقدم عليها المسِيح كل يوم ، فالعذراء تخلع عنها الجسد الترابى وتلبس آختر روحانياً صنعته يد الكاهن الأبدى .
المثال الثانى : القديسة نكلة
بعد أن قدم القديس المبروسيوس العذاراء كنموذج حياة للعذارى المكرسات ، يقدم الشهيدة نكلة كنموذج استشـهاد ومـوت يتعلمن منه كيف يقدمن حياتهن رئه وأجسادهن لله ، لأنها إذ رنضت أن تعرف زوجها جسدانــاً أدانها زوجـها فى ثورة غضـبـبه وصدر

 يلعق قدميها ، ساكناً هادئاً لا يتمدم ولا يتجاسر على إيذاء جسلد البتول الطاهر !! وهكنا كرم الوحش فريسته متناسياً طبيعته الوحشية ، لابساا تلك الطبيعة التى فقدها
 والقسوة تنخس الوحسئ نحر الفتك والقـتل ، بينما الحيـوان ـ الكاسر بطبيعته ـ ـ ساجد يقبل قدمى القديسـة البتول ، ناخساً ضمائر البينر ومعلماً إياهم با يننغى أن يكون فيهم من مصال...

ويعلّق القديس على هذه القصة بأن البترلية فيها من الفضائل ما أثار حتى إعهاب وتقدير الوحوشُ ، فتوتفت عن الإنتراس بالرغم من أن الإنسان قد حرمه المها هن الطعام ،
 كان من تبل ، بل أحذت الوحوثّ توتر وتكرم العفيفة البتول ، واعطت البئر درساً فى عظمة واستحسان البتولية عندما ركعت تقبل قدمى البتول .

المثال الثالث: عذراء من أنطاكية
 كان هناك منُ يقدر أن يتشبه بأم الله؟ ولماذا ذكرت مئال القديسة تكلة التى علمهـا رسول الأم؟؟ اعطنا معلماً من نفس مستوانا إن كنت ترغب فى تعليمنا وتلمذنتاه ، قدم المبروسيوس مئالا حديثاً حتى يعلم الجميع أن الرسول بولس ليس بعلمآ لواحدة فتط بل لكثيرات أخريات .
 متجنبة نظرات الرجال الذين استّاقوا كثيرا وتطلموا اللى الإتتران بها ، وخشية أن يتمادوا فى الإشتعال بشهوتهم ، كانت تعترف علانية برغبتها فى حفظ بتوليتها لالئها ومن نم تطفئ بأقوالها لهيب الأشرار .
 تقع فى أيدى الذين خططوا ضد عفتها ، ولذلك هيأت نفسها لفضيلة بطولية ، إذ كان
 إكليلها ، واحضروا البتول التى أحلنت ألمام الجهيع إيمانها وعفتها ، وحينما نأكدوا هن
 على إجبارهـا للتخلى عن إيمانها وذلك بالقضـاء على بتوليـثها ، لذلك صسـر الحكمم بإيلاعها بيتا سئ السمعة ، إن هى رفضت الستود للأوثان .

لقـد ساقوا العذراء إلى بيت الخزى لكن اليتول تظل فیى أى بكان عروس للمسيع وهيكل لله ، فلم تقدر بيوت الخزى أن تؤذيها أو تؤذى عفتها بل عصفت عفت المتها بالبيت الردئ السمعة

اندفع الى المكان جمع غفير من رجال هصترقين بالشهوة اللرديئ ، أما هـى فقد رفعت
 وصرخت قائلة:



 ركعت سوسنة تنتظر عتابها لكنها انتصرت على الذين إتهموها بالزنى ، لقد يبست الـي
 هو هيكلك الآن تد أوشككا أن يدنسوه ، فلا تسهع أن ينتهكه أَحد ، أنت الذى لا
 . بتولا

وما أن أنتهت بن صلواتـها حـتى التحم الملكان رجــل تـبلو عليه سـمات هـارب جسـور ، فارتعد الحاضرون ، أما هی فلم تنسى ما ترأثه وتالت: هذهب دانيال ليشاهدل

 الجلاد اللذى ينفذ حكم الإعدام!! فلا تخافى يا نفسى لأن مئل هنا يصنع الشهجداءه .
 أختى ، أرجوك ، فأنا كأخ لك أثيت لأنقَا حياتك ، لا لأهلكها... كلنستبدل ثيابنا لأن النى لى يناسبك والذى لك يناسبنى ركالانا للمسيع ، ثوبك سيجعلنى جنديا حقيقيا ، الا ألا ثوبى فسيجعلك عذراء حقيقية للمسيع ، ارتدى ملابسى حتى لا يتعرف عليك أحم
 كعنراء واعطنى الثوب اللذى يقدسنى كشهيد ، خلىى واليسى العاءة التى تخفى أطراف


 عفيفة!! لقد خدمت الخدمـة الصالحـة التى للعـفة الثى جعالتها الحـياة الأبديـة ، لقد

 المسيع ‘ يوجد دفاع عن خلاصنا ، إذ كها أن الرجهل رأس المرأة ، هكنا المسِيع رأس
. العذراء البتولa ،
ثم تحلع الفـارس عبـاءته - وكـان هذا الرداء يلبسسه الزناة والمضطهـدون - رتـده ....
 النعمة أن شاباً وشابة الستعا للإستشهاد داخل بيت سئ السهعة!! تأملن تلك الصــفـات :

 والذئب لا يرعيان نفط معأ بل يقدمان ذبيحة مبأ! وبعد أن استبدلت (العذراء) رداءها هربت من الإثم لا بجناحين من عندها ، بل تـد أعطيت جناحين روحـانيين ، وفى

مسهه لم يره أنحد بن قبل تركت بيت الخزى عذراء ، عذراء للمسيع"
أها الذين كانوا يحلقون بأعينهم الشنريرة فلم يروها وهى تخرج ، إذ كانوا كلصوص
 لكن سرعان ما عرف الحاضرون بأمر الجندى الذى ساعد العذراء على الهرب ؛ فصدر

 المـوت لتمـوت أنت بل لأهافظ على عفتى ، ولست أسـألك أن تســد عنى الدي الدين أنىا





 إلتهامى ، فلا تسهع لعفتى أن تتهدد بالخطر ، وسوف تكرّ أكثر إنى إن أنت جعلتنى . شهيدة أفضل من أن أموت زانيةه

ويختتم امبروسيوس هذه البطرلة الروحية:

 بعضهم على الإستشهاد من أجل إكليل الحياة الأبديةه .

## الكتاب الثالث

يتحـلث القـديس المبروسـيـوس فى الكتـاب الثـالث عن ليبـريوس أُسقف روهـا
 يوم ميلاد المخلص ، وفى كنيسة القديس بطرس ، تقدمت مارسلينا للتكريس ونذر البتولية
 عذارى كثيرات واقفات حول مارسلينا يثنافسن على مرافقتها ، وقال لها الأسقف : ولقد اشتهيت يا ابنتى عرساً صالحآه .

ثم وصف الحشود التى جاءت لتشاركها نى الى يوم عرسها ويوم ميلاد عريسها ، ركيف أن أحداً منهم لم يمضى بدون طعام ، لأن العريس هو ذالك الذى حينما دُعى إلى

العرس حول اللاء إلى خمر (يو؟ :9) وهو ايضأ يهب سر البتولية الطاهرة ، ويجدد الطبيعة
 وسمكتين (لوه: Ir:) وقد دُعى كثيرين وكثيرات لحضور حفل عرسها . ويتحدث القديس عن الفضائل الثى يجب أن تتحلى بها العفراء وهى:



 أرضاً ويدهسه ويجرحسها.. وكذلك يجب أن ثقلل العذارى من الأكلات الحريفة التى تلهب الجسد .

أح


 العذارى أن يكون هحيئهن خت إلحاح الضارورة نقط ، لأنه ما دامت النساء قد ألد أرصين بعدم التحدث فى الكنائس حتى عن الأمور الإلهية ، فكمي بالحرى يكون إحتراس العذارى اللاكى يوقرن الإحتثام والصمت والسكا



 لآخـر ، وتثبت للخلف ختى لا تنحنى خخت ثقل الثمر المتضاعف ، ولكن وهى صغيرة فلتنمو بالأثمار الكثيرة...

ويقدم القديس ايضاً مثل الزارع الصالح اللىى يهتم بتُفليح التربة وبحفظ الكرمة فى أحسن الأحوال ، ويحميها من الصقيع ويحرسها من الاحترات بشمس منتصف النهار

 العذأرى أن يتشجهن بالزارع الصالح فيتجتبن تشقت تربتهن بالأصوام الكثيرة المبالغ فيها التى تشبه محراث ثقيل يتعب الثربة．．．ويقول امبروسيوس：اليتنتح الينفسع وليرتوى من من
 تفعله على الإطلاق ، رإن كان البعض منكين يزيد على الصـوم الأربعينى أياما أخرى يصمن فيها ، فليكن ذلك من أجل الإيمان لا للتبامى والتفاخرا ،

 يلـيق بــا نحن أن نـنــل ．（ 1 ：「ケー（
 ننهض من النوم ، وحينها نرجع من الممل وحينـا نستعد لتناول الطعام ربعد الإنتهاء ．

ركذلك يحث العذارى أن يصلين فى مخادعهن بالمزامير دوما مع الصلاة الربانية ،
 قانون الإيمان كختـم على قلوبهن يومـيا تبل طلوع النـهار وأن يرددنه يـرا إذا تا تعرضن
 من قسسه الذى يحانظ على ترديده باستمرارا ،


## ألفصل الخامس

## 

## (الرسالة إلى استوكيوم)"

## LETTER TO EUSTOCHIUM

يستهل القديس جيروم رسالتب بقول المزمر: واسمعیى يا بنت واميلى أذنك وانسى




لكن لا يكفـى الخروج مـن الأرض ها لم ينـس الإنسـان أهله وبيـت أبـيه رييغض

 ينزل من السطع ليردنى ثوبا آنخر .


 كما فى النص جسد واحد ، بل هى زيجة روحية مع الرب فى روح واحد .

وبحدث جيروم استوكيوم عن جمال عريسها فيقول أنه ليس مغرورا أ و متكبرا بل لقد










 أن يظن الإنسان أن هناك سـلاما على الأرض التى تنبت شوكاً وحسكاً .





 ,لا من هلاك يفسد فى الظهمـيرة ، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك ، وإليك
لا يقربه (مز| 0:9) .



 الصيادين ، الفخ انكسر ونحن انفلتناه (مزّ



الروح ، ليس هـناك انتـصار مؤكد ، لأن عدونـا الشيطان كأسـد زائر يجول ماتتمساً من



 ليجرب أيوب ، وبعد أن افترس يهوذا ، طلب سلطاناً أن يمحص الرسل .





 فهل يجب أن نظن نحن أنتا فى أمان؟


 سقوطـها ، وبالرغم من أنه يستطيع أن يحررها من الجازاة والعقوبة ، إلا أنه لا يستطمع أن ألا
. يكلل من تد فسده



 فى الجسد لكن ليس نى الروح ، اللاكى إذ ليس لهن زيـتاً اغلق العريس الباب ألمامهن .



صهيون المؤُسنة تصير زانية ، لـئلا بعد أن نالت حمايـة الثالوث ، ترتص فيها الشياطين









 ويحطمها على الصشرة "والصشخرة كانت المسيع" (1 كور.1 :ع) .
ويروى جيروم بعضاً من الحروب والتجارب التى أتت عليه أثناء إتامته فى البرية ، الما


 على الأرض العارية ، وكان يعتبر تناول الطهام المطبوخ ترفا ، ويشرح أنّه هو الذي النى مكم


 أن نيران الشهوات ظلت تأبع داخله .
ويستطرد جيروم راوباً أنه اعتاد ، عندما كان بالٍ أى رجاء ، أن يلقى بنفسه عند

 بالليل بسبب أحزاتى ولم أكن أتوتف عن ترع صدرى حتى يعود إلى سلام الذهن .
 العذراء أن تتحمل وهى التى يهـددها الترف؟ لذلك يجب أن تتذكر تول الرسول مألما
 لأن العدو دانحلنا فحيئما نذهب نحمل عدونا معنا ، والخمر مع الثنباب تلهب نيران
. الثهوات
أما عن طعام العذارى ونسكهن ، فيجدن لهن أمثلة كثيرة فى الكتاب المقدس ، ميل الأنبياء إليليا وإليشع ودانيال ، وفى الكتاب المقدس العديـد من المواضـع التى تدين اللبطنة - وتمتد

فالإنسان الأول طُرد من الفردوس إلى وادى الدموع لأنه أطاع بطنه وشهوته أكثر میا

 يقول "إلههم بطنهمه (فى



 خالق الكون وربه يسر بخواء معدتنا بل لأنه لا يمكن حغظ البتولية بأى وسيلة آخرى .

 ألا تختلط بالسيدات المتزوجات ويجب ألا تزور البيوت الراقية المتميزة ، وإذا كانت النساء



 . ( $\mathrm{Yr}: \mathrm{I}_{\mathrm{G}}$ )

ويحئها على الاقتداء بعريسها ، فلا تنخرج كثيراً ، ويكون طعامها معتدلا ، وعندها تنهض فی الليل للصطلاة يكون الجوع - وليسي سوء الهمنم ـ هو اللذى يؤئر علي تنفسها
 يديها ، وأن بجّل الاصحاحاحات المقدسة تستحوذ على ذهنها بينما هي تغفو ، أما الصور فضرورة يو*ية للعفراء لأن الأرض المروية تنبت أنشواك الخطيةه . ويستطرد كاتبنا شارحاً أنه من الصعب على النفس البشرية ألا حخب ، فـدن الضرورى أن ينجلن عقلنا إلى نوع ها هن المهبة ، ومحبة الجسد لا تهزمها إلا محبة الروح ، فالشـهـوة تطفئها شــهوة أخخرى ، وكل لا ينقص فى الواحدة يزيد فى الأخرى ، ولذلك
 (نشى )

بثقة وأأحيا لا أنا بل المسبيع يحيا فی" (غلا

 (مـو ( 1 ( 1 ( 1 )

فلابد أن تعوم سريرها كل ليلة بدموعها (مز 1 (V: $)$ وتكون مستيقظة وحيدة كعصفور

 . الذى يفلى من الحفرة حياتكه (مز
ويؤكد أنه فى ملـه للبتولية لا ينتقص من كرامة الزواب ؛ بل يففـل البتولية عثه ؛
فالله يقول واثمروا واكثروا واملأوا الأرض) (تكا لا
لقـد كانت حـواء عذراء فی الفردوس ، وبعد ثوب الجلد بدأت الحيـاة الزيجيـة ، فالفردوس هو المكان الذى تنتمى إليه العذارى ، ويشّجعها هيروم قائلا لها أن تستمر كما ,رلدت وأن تقول پارجعى يا نفسىى إلى موضع راحتك لأن الرب تد أحـسن إليكه


التعدى هر أن الجسد الذى يُولد من الزواج بكون بتولا لكى نستعيد فى الثمرة ها مد فقُد فى الْجذر م



 تريد أن نكون عروس لجندى بل ستصير عروسا للملك؟ لقد وهبتك كرامة عظيمة : أن الن

- تكونى حماة اللهة
 لماذا؟ لأنه هو ايضأ كان بتولا ، ليس رغمأ عنه بل بإرادته الحرة ، ورِيتساءل جيروم للاذا
 وليس بالاجبار تكون لـ تيمة أعظم ، فلو كان هنالك ألمر بالبتولية ، لبدا الأكر كأن الزوا كمـنوع ، ومـن الصعب جــداً أن نفرض هـا هــو ضد الطبيعة ونطلب من البشــر حـــــاة . الملائكة






هو الأقوى .
لقد كان الأبناء بركة فى العهد القديم ، ولذلك تزرج ابراهيم بعد أن تقدم فى الألى الأيم من تطورة (تكهז:1) ، ولنلك اشتكت راحيل من إنغلاق رحمـهـا ، لكن البتولية

 الرحم ، مُنع من أن يتخذ لنفسه امرأة لأن زمان السبى قد اقترب .




$$
(r q: v, 51)
$$



 زالت اللعنة .
 بتولية أغنى لأن الحياة ابتدأت بامبأة ، وما إن وطئ ابن الله الأرض بقده الم الم حتى أقام
 على الأرضه .



 يُسمح له بذلك وللثعالب أرجرة ولطيور السماء أوكار ، ألا أبن الإنسان فليس له أين . يسند رأسها (متر: (Y)

وينصح چيروم العذارى بقراءة كتب اللامة ترنليان عن البتولية ، والكتاب الرائع الذى وضعه القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة ، ركتابات القديس أمبروسيوس أسقف (*) ميلان التى وضهها لأجل أخته
ويثبه عذراء المسيح بتابوت العهد ، مغطاة بالذهب من اللداخل والخارج ، حارسة لناموس الرب ، وكهـا أنه لم يكن فى التابوت إلا لوحى العهـد ، كذلك يجب على * * هذه الككتابات التى يتحدث عنها القديس هيروم هى عينها الثى تدمنا عرضأ لها فى الفصلين الثانى رالرابع

العذارى ألا يتركن داخلهن أى أنكار خحارجية ، إذ أنه فى هذا الموضع يريد الرب أن يجلس كما يجلس على الشاروبيم




 الله ليعبدوه




ويشرح أن العذراء عندما تصلى تتحدث إلى عريسها ، أُما عندما تقرأ ، فعريسها هو . اللى يتحدث إليها
ويحارها من اليخـل ويحثها على الصدتـن بؤكـــأ على أهمية الصلوات وبالأخص صلوات السواعى ، مع جخنب الغنى .






السموات
واخيرا ايتخـيل جيروم يوم مبازاة العنارى فی السماء ، وكيف سيكون ذلك اليوم ؛
 العذارى ، عندما تطير تكلة فرحة إلى ذراعيها ، عندئذ سبأتى عريسها نفسه ليقابلها....

## النصل السادس

اللـــديـس أغـسـطـيـنـوس
(عن البتولية)"

## ON VIRGINITY

بعد أن ضع القديس كتاباً عن (اصلاح الزواج On The Good of Marriage رني


 والبتولية التقية عن الزواجها ...
 المسيح المولود من عذراء ، عريس العذارى ، المولود من جسـد رحم بتـول ، والمتزورج بحسب الروح زواجا عذراريا أن يعينه فیى حـيئ، ويسنده بنعمته .
ويتساءل القديس: إذا كانت الكنيسة كلها عذراء مخطوبة لرجل واحد النـي النى هو




ويرى أُسقف هيبو أن القديسة هريم قد رلدت رأس الجسد بحسبب الجسـد ، والكنيسة تلد أعضاء هلا الجسد ، وفى الحالتين لا نعوق البتولية الإلمار ولا الإثمار يعوق البترلية ،
 الجسد بل فى الروح ، فكم عظيمة هى قداسة الأعضاء التى هى عذراء ليس نتط

بحسب الروح بل وحسب الجسد ايضاً|!
ويجب أن لا حخزن عذارى الله لأنهن - بسبب بتوليتهن - لا يستطعن أن يكن أُـهـات بحسب الجـسد الأن البتولية ثلده هو وحده اللذى ليس له نظير فى ميلادها أى الى




 الجسس أم المسيح نقط ، أنا بحسب الروح فهى أمه وأخته..



 فى الروح ، ولكن فى الجسد ليس بكليتها ، فالبعض عنارى للممسبح ، والبعض الآخر أمهات ولكن ليس للمسيح ، وفى الواتع ، النساء المؤمنات المتزوجات والعذارى المكرسات لله ء بحياتهن المقدسة ومحبتهن التى من قلب طاهر وضمير صالح رإيمان بلا رياء اهن جمبعا بمعنى روحى أمهات للمسيح" ولكن هؤلاء اللاتى فى الزيجة ويلدن أبناء بحسبب الجسد ، لا يلدن المسيع بل آدم رلكن عندها تصطبغ ذريتهـم هذه مى ألسرار

ويعلن القديس أنه شرح ذلك والكى لا يتجرأ الإثمار الزيجى وينافس العفة العذراريةه أو أن تقول المتزوجات للعذارى صإن مريم كان لها فیا فـى جسدها أمران يستحفان اللكرامة: البتولية والأثمار (الإبجاب) ، نقـد ظلت عذراء ومع ذلك حبلت ورلدت ، ولأننا لا لا




ويرفض القديس هذا الفكر ويرى أن هذا الحديث يكون صحبيا لو كانت الأمهات
 مسيحيين لابد أن يُرلدوا من الكنيسة لأنها أم أعضاء جسلد المسبح والتى هى فى الوقت

عينه عذراء .
لذا لا يمكن أن يُقارن أى إنمار للجسد بالبتولية المقدسة ، لأن البتولية لا ثُكرم ليمرد


 العفة قد زُرعت فيه وغُرست قبالٍ فى نفسهـ ...







$$
\text { . (9:V } V \text { ( }
$$





يرى القديس أن الكنيسة هى أم جميع العذارى القديسات, ، لأنه

 عدم الفساد فى الجسد القابل للفساد .
ويرى القديس أغسطينوس أن منْ ينظر إلى البتولية على أُنها ضرورية من أجل العالم

الحاضر فقط وليس من أجل ملكوت اللسموات إنما هو مجرد من الحكمة ، ويرنض آراء

 'أتعاب الزمان الحاضر وكأنه لا نفع للبتولية فى الحياة الأبدية .

 يمنعها أمر أُ وصية ؛ ولكن الرمول قد رأى واعطى نصيحة وليس أمرا ، لأنه لو قدم ألما




لذلك ليس هناك أمر من الرب بخصوص العذارى .


 نذرأ أليس خطية أن لا ننذره ، بل هو أمر يجلب المديح والثناء أن نندره ونتمهـ .
ويعلق أسقف هيبو على تول القديس برلس : وأنت مرتبط بإمرأة فلا تطلب الإنفصطال
 1) أمر: وهو ألا يترك الإنسان زوجته (إلا لسبب الزنا كما فال ربنا فى الإنيجل) ويجب

 لذلك لا تُعد عدم طاعته خطية ولكن من الأنضل طاعته .


 خزى ودنس الجسد شئ ، والحديث عن الضيق فى الجسد شئ آخر ، فالأول خطية ألما

الآخر فهو إنشغال يعانى منه الإنسان لكنه ليس خطية .





 القديس المبتلنين أن كون الزوانج ليس شرا لا ينقص من عظم البتولية ، بل يجب أن تئق - العذراء أن لها إكليل أعظم
ويتحدث القديس عن إيخاهين بخصوص البتولية والزواج:

 السموات ، وكما لو أن هؤلاء الذين اختاروا هذه الحياة الأحسن رينالون الون نفس النصيب الذى سيناله الباترن ، ويرنض القديس هذا الفكر .

 فكلا الأمران نطا: :
إذ أنه من الخطأ أن نساوى بين الزواج والبتولية المقدسة . - ومن الخطأ ايضاً أن ندين الزوا

 صلاح سوسنة هو التقليل من مبد وكرامة مريم ، أو كأن صالاح بريم وميا ومجدها الأعظم والأحسن لابد أن يكون إدانة سوسنة ، فالا يمكن لسوسنة التى أنقذها دانيال من العقاب أن يضعها بولس فى الجّيم .

 نتول أن الزواج ليس خطلة ، وبع ذلك نكرر أن صلاحم أتل ليس نقط من البتولية ، بل وايضاً من عفة الترمله
 الذين وعدهم بأنه سيعطهـم فی بيته ونى أسواره نصباً واسماً أنضل هن البنين والبنات ،


 جذرر الشهوة ويحيون حياة سمائية مالائكية فى حيانهم الأرضية الزائلة

ولكى لا يظن أى إنسان أنه سيكون فى الأبدية أى شئ من هذه الأنيأ الأنياء الزائلة ،


 ويلعو كاتبنا قديسى الله الفتــيان والفتـيات ، الرجال والعذارى أن يبتبوا فى بتوليتهم






 عنهم أنهم سيتبعون الحمل إينما ذهب ، ويتساءل أغسططينوس: إلى أين سيمضى هئى هذا

 الله المُد للباتين اللذين ليسوا عذارى ولا متبتلين ، بل مى أفراح ميزة عن أفراح الباقين
 ومن أجل المسيّح ، وأثراح عذارى المسبح تختلف عن ثلك التى لهؤلاء اللذين كيسوا عذارى رغم أنها ايضاً أفراح المسِح..
ويحث القديس العذارى واذهبن اتبعن الحمل لأن جسد الحمل بالتأكيد هو بتوله، ويدعيهن أن يتبعن المسيح حانظات بتولية قلربهن وأجسادهن إلينما ذهبن ، ويشرح أن . التبعية ليست إلا إتتاء ومهاكاة


 المسيح ولكن المبتلين يضبون أتدامهـهم ويسيرون على أثار أقدام المسيح
المتزوجون يسبرون فقط نى الطريق ولكن ليس على أنار أقدام المسيح •


 فيهكم هم أنفسهم ، ومع أن التسبحة الجديدة يسبحها المتبتلون فتط إلا أن غير المتبتلين لن يكونوا عاجزين عن أن يسمبرا ...


 بقدر ها يجب أن يتـضع ، فمقدار ومعـيار الإتضاع قد أعططى من مفلار ومعيار العظمة والكرامة
ويحذر القديس أغسطينوس قايللاً: ولأن العفة الدائمة وخاصة البتولية هى الصلاح الأعظم فى تديسى الله ، لذا يجب أن ينتبهـوا بحذر وتيقظ من أن تفسد بالكبرياء
والعجبا .

وصفوف العـذارى والمتبنلين ، الأرلاد والفتــيات القديسين ، قد تدربـوا فى الكنيسة

 نهؤلاء نذروا لا خوفا من عقاب أُعلن ، بل من أجل جمالة مُدحت ، من أجل ملكوت السموات..

وفى مناجاة رالعة يقول ابن الدمرع: إإنهم أبرار ولكنهم ليسوا مثلك يمرورن الخطاة إنهم عفيفون ولكن بالآثام حملتهـم أمهاتهم فى أرحانمهن إنهم قديسون ولكنك أنت قدوس القديسين
إنهم متتلون ولكنهم لم يولدوا من عذارى

إنهم عفيفون كلية فى الجسد ، ولكنهـم ليسوا الكلمة الذى صار جسدال، .

ـ لكى يستريح فيها الروح القدس ـ أكثر من ثلك التى نذرت القداسة المذراية


 ويرى القديس أنه لا أحد يحرس البتولية إلا الله نفسه الذى يهبها ، والله محبة ، إذا حارس اليتولية هو الغبة .


## مـراجـع البـاب الثثانى

() القديس ميثوديوس: وليهة العشر عذارىى

The Banquet of The Ten Virgins, The Ante-Nicene Fathers, Vol.VI.

القديس كبريانوس : ثياب العخارى (Y On The Dress of Virgins, The Ante-Nicene Fathers, Vol. V. p.430-436.
「) القديس اغريغريوس النيصى: عمن البتولية

On Virginity, A Select Library of Nicene and Post Nicene Fathers of The Christian Church, Vol.V, p.343-371.
£ القديس امبروسيوس: عن العخاريى
On Virgins, A Select Library of Nicene and Post Nicene Fathers of The Christian Church, Vol.X, p.361-391.
© القديس خيروم: الرسالة إلى استو كيوهم
Letter To Eustochium, Ancient Christian Writers, The Letters of St. Jerome, Vol.I, Letter 22, p.134-179.
٪) القديس أغسطينوس: عمن البتولية

On Virginity, A Select Library of Nicene and Post Nicene Fathers of The Christian Church, Vol.X, p.417-438.

الخـلاصـة

 ذلك كتب الآباء كتابات عميقة عن الزواء لأنهم عانشوا با يرمز إليه الزواج ، ، فى العرس السرى ، حيث العروس التى لا عريس لها ويسمى عرسها عرساً بتولياً بالاخخاد بالله .
رأى الآباء أن البتولية ليست جدبا أو عقماً إنما هى حياة ملؤها الخصب والنماء كفظظ تمامية الإنسان فى مسمو وتداسة ، معتبرين أنها عطلية روحية وحياة ملائكية وتبعية للحمل أينما ذهب ، لذلك هـى هبة ليست للجميع بل للذين أُعطى لهم .
 ,لكنها صورة خاصة ، تندأ بالروح القدس فیى حياة المدعوين لها ، وركز الآباء على أن ألم
 أنها السر الثامن من أسرار الكنيسة .

وعند كل الآباء تعتبر البتولية علامة القيامة ، والبتوليون هم الذين فعلاً قاموا من بين



 جهود فائق للطبيعة ومنافسة عجيبة للمالائكة .

أرصى الآباء الذين يحيون حياة البتولية أن لا ينتفخوا بسبب بتوليتهم أهام السالكين
 مهنى لبتولية الجسد بدون بتولية القلب وتكريس كل الطاقات للعبادة والخلمة .
وعرّف الآباء نذر البتولية بأنه حياة عدم الفساد ورباط الإحياد بين الالوهية والبشنرية وزيجة روحية يقتنى بها البتول أجنحة روحانية ويطير ليسكن فى نور البتول ابن البتول

كواحد مختار من الناس الغتارين وكمعلود ضمن الطنمات السمائية صاحب النصيب الأمجد فى تطيع المسيح

 الجياة اليتولية فى عمنها فى علاةة نيخص الرب يسوع بعروسه البتول

 ليقدى فيها حياة البترلية ، وليوكد بتولية القلب التى يريدها للكنيسة خلال بتولية جسد
مريم •




 والحواس البتولية


## 

$$
0
$$

مقدمة
9 $\qquad$ الباب الأول : البتولية فى فكر الآباء 1. $\qquad$ الفصل الأول: البتولية عند الآباء الرسوليين والمدافعين 17 الفصل الثانى: البتولية عند آباء الا سكندرية ......................................................
Y 1 الفصل الثالث: البتولية عند الأقمار الثلالثة ..................................................
YV $\qquad$ الفصل اللرابع: البتولية عند الآباء السريان شــواجع الباب الأول
ro الباب الثانى : ككابات الآباء عن اليتولية ....................................................

7 $\qquad$ الفصل الأول: القديس ميثوديوس اوليمة الدشر عذارى، VE الفصل الثانى: القديس كبريانوس اثياب العذارى، ....................................
AY الفصل الثالث: القديس اغرينوريوس النيصى اعن البتولية، .....................
19 $\qquad$ الفصل الرابع: القديس المبروسيوس اعن البتوليةا
$1 \cdot V$ $\qquad$ الفصل الخامس: القديس حيروم "الرسالة إلى استوكيوم؛
118 الفصل السادس: القديس أغسطينوس (عن البتولية|
ITE $\qquad$ هـراجع الباب الثانـى

170 الخاصة

اقر أ ايضاً هن إصدارات الخثوسن IX
() كتاب (التربية هنذ أباء البرية"

يتضـدن دراسة وافية عن الأنشطة التربوية فى الكنيسة الأولى ، موضها دور الأسرة ودور اللكنيسة فى التتربية ، كـما يشرح أهم النظريات التربوية عند الآباء والتى تشــمل هالورالة والبيئة ، النعهة الإلهية ، إمكانية التربية ، هدف التربية ، اللحياة النسكية كرسيلة للتربيةه , كذلك يتناول اللاقة بين الأب الروحتى وتلميذه وسهمات كل منهـما ودوره وطبيعة اللـالاقة بينهـما ، بجانب أنه يؤرخ للوسائل التعليمـية ووسائل الإيضاح التى التى الستخدمهـا آباء الكنيسة فى تربية ثلاميذهم ، واخيرأ يناقش هوقف الآباء من الثقافة * . وتأثيرهم فيها ، ودور المارس الرهبانية فىى التربية فى العصر الآباتى

يُعند هذا الكتاب أول دراسة سيكولرجية نفسبة لسر الاعتراف ، وهر يتناول المان المفاهيم


 الاعتراف كوسيلة للتغيبر والتحول نحو المسيع وكإكتشاف للاشعور ، نم يوضح دور الكامن كخديم لـسر الاعتراف وكمعالج للمعترف . وبالجملة ثقدم هذه الدراسة نكرة متكاملة عن المقارسة السليمة لسر التوبة والاعتراف فى كنيستنا الارثوذكسية ...


[^0]:     ستجد فيه النص الكالم لكتاب الأعمال والصدقات .

