 خـهة الدياكرنية المينية

而


IH工OY XPIETOS OHOY YIOS 工OTHP

4．ala！
 （ 0 bus ）
$\square$ （1）



 لانها تیعو كل إنسان ．وهى تملك كل الحت وإلثنيلة وخارجها ل يوجد خلاص．
｜انها كنيسة واحدة ، وصيدة ، متاسة ، جامعة ، رسولية حقل ينذه المفاهيم الاباثية يده هذا البحت．

هـا بنا اليها لنعرف أن الرب على بعد خطوات ينادى كلـ

$$
(T, 11 \text { ) } 1
$$



حضرة صاحب التداسة رالغبطة
البابا الانبا عسنهء الثالث بابا الإسكندرية الـ IVr

$$
(r=-i)
$$


 ……

 …) .


…


 ...

 النذ


 ا

血


## كامــ

## شـكر وعـرفـان بالجمـيل

فليسمح لى هـاحب النيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين اسقف ألفُوفية
 وتقدبرا"وعرفانا" بالجمبل ، إذ بالرغم من مشـغوليته الرعوية وسسط الاعباء

,لاشث فی ان كل من يتعرف على نيافة الانبا بنيامين ، ويتعامل معه
 كما ويشعر بفـخر واعزاز لكنيسته ، التى بين ابائها روها هـافية نقية امنية
, اعية مدبرة مالهمة كنفسه الروحانية العالية ...
غفى السـاعات الاولى من فجـر النهار عندما تنام الرعيةَ ويسـهـر الرعـاة ، جلس ليكتب مقدمة هذا البحث بعد يوم مشـحون بالعمل والذدمة والتدبير ـ فجاء معطرة بدسْ الكنيسة تلفها روح الجهاد وحلاوة انفاس القديسين ، فله منا كل
الحب والشكر والوْناء.

وان بنوتنا لبارة للاب الموقر الفمـم تادرس يعغوب ملطى ، اسـتاذ
 الثمينة ، والتى هى بحق فخر لكنيسة ممر القبطية كنيسة الاباء معلمة المسكونة.

كها ولا يفوتنا ان نشكر اسرة (كو بیى سنتر ) وكل العاملين فيه ، فللجميع خالص الشكر والحب والعرفان بالجميل ...
, والسيح رب الكنيسة وعريسها يستلم الجميع فیى يمينه ليكِن له وحده المجد كل الجد بمـلوات حبيبنا مداسـح البابا شـنوده النالث بابا الاسكندرية وبطريرن الكرازه المرقسية .

## خادم ترية

## 

لصـاحب النيـافـة الانبا بـنيـامـين
اسـقفـ كرمسـى المـنوفيـة و الـناذب الـبا بـوى

الكنيسة همى سـعاء على الارض فيـها يوجد الله بل يسـكن فـى وسـط اولاده لذللك

جسده كلمقدس ودمه الكريم لكى نثبت فيه فنثبت فى الحياة الابدبة ..

لذلك نُعْرَّ الكنيسة انها جما عة المؤمنين اللتفين حول المذبع يقدمون ذبانح التسبيع ثمـار شفاه معترنة بإسم إبن الله . وفيها نجـ المقدسات التى تربـطنا بـالله بل لا

 رأسه المسيع . .فلا يمكن أن برتبط عضـو بالرأس إلا من خلال الجسـد لذلك من خلال الكنيسة نرتبط بالسيد المسيح ..

كما يسمى الاباء الكنيسـة المقدسة بانها سفينة نوح الجديدة بل الحقيقية التى تخلص كل من يدخلها من الغرتَ فـى بحر هذا العالم وشريره .. ششراعها الصـلِيب فوق. المنارة العالية وريانها هو السيد المسيح وفاديها ..

حول هذه المعانى العميقة عن كنيستنا المحبرية كان هذا البحث الـيـيق فتى أقرال

 وفكرهم وأعماقهم ومن خلال كلما تهم الروحية يقدمون الكنيسة للناس ويسلمونها للأجيال


 نشكر له ولمساعديه هذه الجهود المباركة نطلب من الرب أن يبارك هذا العمل لكى يكون
 البابا المعظم الانبا شنوده الثالث.

## البـيـي الاساهية لملم <br> الX كلهـسولوهى

لقد حان الوقت الان لنرجع الى خبرة الكنيسة الاولى التى تستمحيع ان تفدم
 فُتممس هوية الكنيسة كحـاملة وحدهـا لالخلاص ، وهى الاسـاس الوجودى اللحياة السـرانرية والروحية بكاملها على مدى الأجـيال وهـنا فقَط نـعرف آن الوحدة الكنسـية ليسـت دعوة حديثة إنما هـى سـمـة جوهرية فى حياتهـا [واحدة هـى حمـامتى كاملتى] ، ويمكننا أن نتعرف على الكنيسة من خلال إيمانها وعقيدتـها وتعليمها وكرازتها وحياتها وليتوجياتها وعملها الرعوى وتاريـخها وروحانيتها وفنونها ,أبانها ,لغتها وقوانينها ,آثارها وتقاليدها المختفة

هيا فى رحلة الكنيسة مع جسد المسيح السري أمنا السمانية المدينة العظمى الجميلة المزينة كأرشاليم ، ملكوت الله على الارض ، لنعيشها ونتمتع بعذويتها كما ! اختبرها الاولفن الاباء والمعلمون وكتبوا لنا عنها ، لا مجرد مغهومات معرفية ولكن كإختبار حياء لرسل العهد الجديد البنانين المهرة فى ملكوت الله ...وهذا البحث يعرض لبدانيات الإكليسولوجي وأرلياته من منظو آبانى ، حتى نعيش حياة البكنيسة كها إختبرها آباء الكنيسة الاولى فنجد حياتنا وخلاهـا وعلة وجودنا

والمسيع إلهنا عريس الكنيسة الذى إقتناها له بالدم الكريم يـحفظها بسلام ,أُوْ بطريركنا المعظم البابا شـنودء الثالث مجد كنيسة الإسكندرية رأسـها الذى هـو بحق هبة المسـيح العريس لعروسه الكنيسة فـى هـا الزمان ليحفظه الرب بسلام وعدل فى كنيسته المقدسة

مـاهية الكنيسخ ليست شـينا تحصـره المفاميم او التحديدات ، لانـها ليسـت
هجمـوعغ من التعـريفات ، لذلل فاللاهـوت الاكليسـولوجیى قـد تبلور على اثر الهرطقات والانشقاقات ، وقد جاء ليمـز الكنيسة الحقيقية من الجماعات المزَيفة التى تدعى انها كنيسة
, الكنيسة ليست فى طيات الكتب والعلوم الللاهوتيه بل هى اختبار وممارسـة وخبرة [ تعال وانظر Come and see ] فـى انت وانا ، وكما نكون نحن تكون هي ، فإن لم نعيشها حياتياْ واختبارياْلنتمتع بعغربـة جمالها وغنا هـا ، تمبحع كيانا ماديا بـخلاف حقبقتها .

والنـورانـي اغناطـيوس الانـطاكـى والقديـس كلــنـنس الرومانـى وسـمـيه السكندرى والقديس ايـريناوس والشـهيد يوستينوس رالعلامـه اودـُ ? ين رالقديس ديديموس الضـرير والقديس كبريانوس يمثلون جنود العاصـفة الذين شـقوا المريق فى قلب المدينة الوثنية ، ليزسسوا كنيسة المسيح كخلفاء للاباء الرسل ، ولتعبر من بعدهـم جيوش المعلمين الروحيين الذين جاهدوا من اجل بناء ملكوت الله على الارض ، ثم جاء البابا اثناسـيوس الرسـولى وغرينويوس وذهبى الفم
,اغسطينوس وجيروم الذين خططوا وارسوا قواعد المدينة السمانية المنيرة ..

فا لاباء وهنعوا اسـاسا متعدد القوى والصـفات عن الكنيسـة ، فبوليكاربـوس اسقف سـميرنا الشـهيد يمثل بساطة الاسقفية ورزانتها ، واغنا طيوس يمثل التقوى الكنسية ورحدة الاسقفيه والكنيسة والاستعداد للشهادة ، ويوستين يمثر الغيرة الرسولية وايريناؤس رهانة التعليم والتقليد وكليمنضس السكندرى يمثل

الفهم والفكر والايمان والمحبة ، ويتـدـث يوستين الشـهيد (1) عن جميع الذين يؤمنفن بالمسيح بإعتبارهم قد توحدرا (في نفس واحدة ، في مجمع واحد، كنيسة , ااحد ة قد اتت الى الوجود باسم المسيع وتتشارك في اسم المسيع لانـنا جميعا ندعى مسيحيين).

ويسبب وحدانيتها وشـولية مسكونيتها يِبب المسيحيفن ان يعتبروا' الكنيسة
تجمعا خا صـا وفريدا للبشـرية.

ويحسب برنابا (*) فالكنـيسة هـى (الشـعب الجديد) الذي دعاه الله الم.الوّخِد،
ومن ثّم فالكنيسة معتبرة اسر ائيل الجديد الاصيل الذي ودث المواعيد التي قطعهـا
الله مـع الشـعب القديم هـكذا يرى القديـس كلمنضس الرومانـي ا(r) !نه فـي اختياره
تحقيت النبوات عن ان يعقوب سـوف يمبير نميب الرب وان اسـرائيل ميراثه.

رلففلة (مقدسة) عن الكنيسـة تعبر تمامـاعن الايمان الراسـخن بأنها شـعب الله المـختار الذي سـكن فيه الروح القدس ، اما لفظه جامعة فإن معنا ها الاصصلي هو (مسـكونية) أو (شـمولية) ويهـنا المفهوم يتحدث يـوسـتين الشـهـيد عن (القيامة الجامعة) (£ٔ) وعند اسـتخدامـها للتطبيتِ على الكنيسـة فإن معـنا هـا الاول يوضنـع شـولِيتها المبكونية لا مجرد تجمع محلى منفزد.

فإن كانت الكنيسـة وا حدة فالسبب ,أجع الى تلب الحياه الالهية التي تنبض من

 وحدة روحيـة معه ، بنفس ذلل القرب والارتبـاط بينـه ويـين اللـه الاب ، حتى سمى
(1) Dial. 63,5 .
(2) $\{3,6,5,7$,
(3) Apol. 2.
(4) Ib. 71.4.

العنيـيس
بدايات اكليسولوجية :
The Beginnings of Ecclesiology

الناظر الى الحياة المسـيحـة الاولى من خارج يرى فيها مـلهر تلل التجمعات المحلـية التـي تنتشـر بـشكل تبدو مـن خلاله وكأن كل تجمـع كنسـي يـعود حياته المسـقلة فـي بنيان خاص له خداهه ورعاته ، ذلل التجمـع الذي يُطلق عليه اسـم كنيسـ، ، لكن إذا تعـمت النا ظر بسـكل اكثر يـرى هذه الجماعات وهـى تعى جيدا' وجودها ككيان لكيسـ وا حدة مسكونية يقول عنها القديس اغنا ميوس الانماكي

انـها مرتبطة بالمسيع ارتباط الجسن بالراس.

وهذا الكيان يمتد كما يـخبرنا الاولون (َالى اقاصي الارض وان الله يـجمعه
 اسـتشهـاد القديس بوليكاريوس لا الى كنيسـة فيلومليمث فقط بـل الى جمـيـع الجماعات الكنسـية التي تُشـكل (الكنيسـة المقدسـة الجامعة) وحين واجه القديس بوليكاربوس الموت صلى قاتلا"(ء) (من اجل كل الكنيسة الجامعة في العالد أجمع) ويري القديس الغناطيوس (0) ان معيار المسيع يسبق ويحكم تابعيه في كل مكان ،
 الجامعة توجد حيثما بوجد المسيـع ، ونفس الامر بالنسبة للراعي هرماس (V) فإن الكنيسـ تجمـع اعضا هها من العالم كلهُموحدة إيا هم في جسد واحد فى وحدانية
(1) Eph. 17,I
(2) Did. $9,4: 10.5$.
(3) Mart. Polyc. Inscr.
(4) Ibid. 8,1 .
(5) Smyrn. I, 2.
(6) Ibid. 8,2.
(7) Sim. 9, 17.

دهر مسرى ، ثمى التي منها مـار كل شن ، ويجمـع القديس ايريناوس كل افكار القرن الثاني الاساسية عن الكنيسة في تفاعل وأع طند الغنوصية فيضـي على
 اسـراتيل الجديد وهى جسد المسـيع الممجد Christ Glorious Body
 المواهب التي لا تحمىى (r) فالكنيسـة هى الـجال والوسـط الفريد للزوح القدس الذي ازتمن بالحق عليها ، ونـحن لا نميب لشركتنا هع المسيح إلا في الكنيسة.. (حيث الكنيسـه هناك روح الله القدوس وحيث سح الله هـنال الكنيسـة وكل ملى النعمة ، والمح القدس هو الحق لذلك فان الذين لا يتشاركن فى الروح القدس لا يتغذون على مدر أمهـم "الكنيسة" ولا يشريـون من النبع الدافق الذي يجري من

جسد المسيح). (£

ومن اكثر افكار القديس ثميزاْْمو ان الكنيسة هـى نبع الحق الوحيد وذخيرته وهى كذلل لانها غنية بالكتابات الرسولية ، التي هى في الواقع التقليد الشفوي الـي الرسولي وأيضاتالايمان الرسولى ، وبسبب كرازتها بهذا الايمان الوا احد الذي ورثته عن الرسل فإن الكنيسـ ، وإن كانت منتشرة عبر العالم كله ، إلا انها تجاهر بانها كنيسة ,احدة (o) ويؤكد القديس على الن (قانون الحق الي الاطار التعليمى الكنسى الذي تسلمته الكنيسة والذي يـختلف تماما "ريخـاد تعليم الغنوصيـين هو

نفس التعليم في كل مكان).

ركما ان التجسد هو إتحاد النظظر بغير المنظو . الجسد بالروع فإن القديس اغناطيوس يعلم (*) ان الكنيسة هـي فى آن واحد جسد ودوح قدس ، ورحدتها
 ويعمل ، ويالرغم من تعددية الاجساد المحلية (الكنا تس) التي تصين هنه الشركة وتبلورها ، ! لا انها كنيسة , احدا ، همى جماعة الحب الذي يشمل المسكونة كلها..
, الاباء الاولون قد جسموا مغهودهم عن ذلك المجتمع المنظو الذي يمر بمراحل الاختبار والتجربة ولى يُلمْحوا في كثير او في قليل عن ذلك التمايز بين الكنيسة المنظورة وغير المنظورة ، لكن كان منالث مفهومـهم عتّ الكنيسة كوجود وكيان روحي يعمل دن توقف ويظهر ذلك في بعض اعمال كلمنفس الرومانى وهرماس الراعى ، رالاول على ما يبدو قد اشتق ملمحه من القديس بولس الرسول (r) حيث تتمثل الكنيسع فبل الشمس والقمر وياعتبارها 'م كل المسيحيـين وهى في المسيح

 الراعي مرماس الكنيسه في شـكل إمرأة عجوذ وهى متقدمة في الايام لانـها

 مزيد من تطور الفكر عن الكنيسة الغير المنظورة سـابقة الوجود ينبغي ان نعود الى الفكر الكنسي للقديس ايريناوس ابو التقليد الكنسى (1) فان الكنيسة هـ الـي
(1) E.G.Ignatices, Eph.S.I.Trall.11 2.
(2) Eph.10,3; Magn.13.Smyrm. 12,2.
(3) Eph.I,3-5.
(4) $\{14,1-4,2,1\}$
(5) Vis. $2,4,1 ; 3,5, \mathrm{I}$.
(6) Haer. I, 2, 2; 1, II, I; I, 12, 3

على الكـيسـة غير المنظـورة ، غالقديس كلمــمـس الاسـكندري يوزكد على ال



اولادها الذين يملبون امهم عروس المعلم ، التي ليس الهراملة !لا دنسـا فيها.
 رالكنيسـة هـى جماعه المختارين (r) هـى المدينة الخصـبة الولود التـى يمـلك عليهـا اللوغوس (\&) ويمـرح القديس كلمنضـس ان الغنوسيـين الابرار الاتقياء الذيـن
 الارهية مـورة اللسمانيـين (1) ويكتب ان الغنوسـيـين الكاهلين
( سوفـ يستقرقن على جبل الله المقدس الكنيسـة التي في الاعالى التي يـجتمع فيها فلاسـفة الله الإسـرانيليـون الحقيقيون انقياء القلب الذين سـلمـوا انفسهـم (v) (للتعليم النقى الذى لا ينتهى التأمل فيه الا

انـها هـى ( الكنـيسة الروحـية التى هـى جسـد المسيع السـرى، والذين بالحق



ونصـل الي فكر العلامة أوديجانوس الذي ترسـخ عنده المفهوم اكثر عن الكنيسة
(9) كجماعة منظمة فيمنونا بانها (جماعهة شعب المسـيح او جماعة المؤمنـين)
(1) Paed. 1,4, 10 .
(2) Ib.I,6,42:cf.Ib.I, 5, 21
(3) Strom. 7,5,29.
(4) Ib. $4.26,172$.
(5) lb. $6,13,106 . f f$.
(6) Ib. $4,8,66$.
(7) Ib. $6,14,108$.
(8) Ib. $7,11,68,7,14,87 . f$.
(9) Hom. In Ezech.I,II, In Exod.9.3.
 الايبارشيات والذي يرجع الى الرسل انغسهم مما يوغر الضمان بان هذا الايمان الُّسلْم ، مو تُغسه الذي ئادت به الكتيسة في برسالتها الاولى.


```
    اسسها الرسل القديسف وعلى حغيقه شموليتها في المسكونة كلها....
```

تطوب التعليم الاكليسولوجي :
طـرا تقدم ملحوظـ على التعليم الكنسي غي القرن الثالث ، فمـللا كان هناك اتفاق بين مفهوم العلامة ترتليان ، ومفهوم القديس ايريناوس حرل جموعية الكنيسخ ، فكتب ترتليان يقول (نحن جسد ملتحم برباط التقوى) وبوحدانية التعليم ويقينية الرجاء (1) فلا يمكن ان تكون إلا كنيسـة واحدة تنتشـر في العالم كما ان هناله اله واحد ، مسيح واحد ، رجاء واحد ، معمـودية واحدة.(r) وهـى عـرس
 تتضـع مـحقية ما قيل فيما بعد ان الذى يــخذ الكنيسـة أما يأخذ الله له أباً وئكد العلامة ترتيان ان الكنيسة هى البيت الوحيد والفريد للصح القدس والنبع الاوحد لذخيرة الاستعلان الرسولي بتعاليمهـا التي يضـمنـها ويؤمنها التسـلسـل الرسَولى الغير منفصـ ، وفيما بعد تطور فكر العلامة ترتليان فأكد على روحانية قلب الكنيسة وطبيعتها ونقاوتها وعدم غشـها جامعةَ فيها رجا لاْ روحانيين ، مـوزكدا
على قيام فوارق بين الاكليروس رالعلمانيين كأعضاء في جسد المسيع الواحد.

وفى الاسكندريـة كان للكنيسـة المنظورة تميزهـا ، لكن انمبب الاهتمام بالاكثر
(1) Apol.39.I.
(2) De Virg. Vel. 2.2.
(3) C.Marc.4.II.
(4) Ad Mart.I:cf.De Orat.2;C.Marc.5,4.8.

$$
\begin{aligned}
& \text { ويهنا المفهوم شالكنيسة مـى (جماعة كل القديسـيى) جســها مؤلفـ من كل وهده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العتيد الحت } \\
& \text { وعلى الرغم مـن تمـيـيزه بين الكنيسـة الروحانية عروس المسـيـَ غير الدنسـة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (v) ses } \\
& \text { وفـي نمـوص عديدة يـؤكد أن المتقدمهن روحيا هـم المعلمهن وهم عيون ذلك } \\
& \text { الجسـ المنـفور ، ولانـها جسـ المسيع الذي يـحيا باللوغوس أســاس هذه الحياة } \\
& \text { (r) فإنها تما ل البلكوت الآتي. } \\
& \text { ومن الفكر السكندرى المستيكى ننتقل !لي القديس كبريانوس حيث ساد فكره } \\
& \text { عن الكنيسة والخدهة أنحاء الغرب حتى زمان القديس أغغسطينوس. }
\end{aligned}
$$

وفي الحال نجد أنفسنا نسـتشـت عبيرا' من نوع أخر فـهو يـركز على مفهوم الكنيسة ككيان روحى ، ركان مسـعاه عمليا ومقفنا" بسـبب إسـتيعابه لدراسـات القانون الرومانى ، تحكمه تلك الاحوال النا جمح عن مقاورته للإنقسام الذي كاد يهدد وحدة الكنيسـة على يد المارق نوڤثتـان ، وفى كل مناقشاته أكد على وحدانية

في العهد القديم (0) برداء المسيخ الغير مـخيط.

[^0]وله رایى سام مرتفع عن خدمة ومسنوليات خدام الكنيسة (") ، فهى بالنسبة له (r)" لها قوانينها الخاصح ودستود إيمانـها المقنن ، هـى فى الحقيقة "مدينة الله وفي تطود فكرى لم يسبته اليه غيره يصغها بانها جسد المسيع وان المؤمنين

(ع) البشرية بل وحقا كل الخليقة

ويحسب تعليم اوسيجانوس فان الخلانت كلها تخلص "فى الكنيسة" ومن ثم لابد من انْتماءها الى الكنيسة ، لهذا يزكد انه في اليوم الاخير ويعد ابادة آخر عدو وهو الموت بقيامة جسـد المسـيح كل الذين اتحدرا به بعد آلام الصلب والموت هـا (o) سوف يقومون ليشكلوا الانسان الكامل بحسب قامة ملء المسيع الماع ويصف الكنيسة قانلا" : "انه بـيت واحد له الخلاص فـي المسـيح ، اعـنى الكنيسة التي في العالم ، هذه التي كانت متغربة عن الله والان تتمتع بقرب فريد لله ، كما تقبلت راحاب قديما"في بيتها جاسوسي يشـوع ، فتمتعت وحدها

بالذلاص. (1)

الكنيسَه الحقيقة هـى كما يمفهها القديس بولس بـلا عيب ولا غضـن مقدسة ويلا لوم. (v) وإليها ينتمي كل الذين حازوا الكمال هـنا على الارض أى الذين بحسب لاهوت العلامة أْريـجـين السـرى قد إتدورا بـاللوغوس ، وهـه الجماعة المختارة للكنيسـة الأرمـيـة تتحدد ملامـحها بالكنيسة السـماوية التـى يـراهـا أوريجانوس موجودةَ قبل الخليقة. (^) لذلك تطلم العلامة أورجِين قائلاْ (أهلني يا ربى يسوع المسيح أن أساهم في بناء بيتك)
(1) E.G.C.Cels 8,75
(2) Hom.In Ierem.9,2.
(3) C.Cels. 8,48
(5) In Ioh.10, 35.
(4) Hom. In 36 Ps.2.I.
(7) De Orat.20,1.
(6) Source Chret. Vol.36,P.65.
(8) In Cant. 2.

ممتدة عبر المسكونة ، وهى أيضاً عروس المسيع وام جميع المسـيحيِن ، كانت مرة عقيمـة لكنهـا الان ولود بنسـلها، وفـي الكنيسـة المقدسـة الجا معة يـلقى الـوزمن

الارشاد الخلاصس ، حيث يشترك في ملكوت الله والحياة الابديه..

ونلمـع نفس الفكرة عنـ القديس ذهبي الفم الذي يـصرح ان الكنيسة هـى (1) عروس ربـحها المسـيِ لنفسـه بدمه الثمـين.
والوحدة هـى سمة الكنيسة البارزة التي توحد الجميع مـعا فـي حب متبادل،
والكنيسه الجا معه ابدية لاتقهر، فهـى عامود الحق وقاعدته.

ويالنسبة للقديس كيرلس الاسكندري فان وحدة الكنيسة تستمدها من (انسـجام التعليم الحقيقِي الذي يوحد كل الكناتس ، دون اية انقسـامات في العقيدةَ بين المؤمنين فمهـما تنوعت الكنانـس جغرافيا وانتشـرت فهي كنيسة وا حدة روحانـية
(r). تقوم على ركيزة الرب)

والقديس كيـرلس الاسـكندري يكتب فـانـلا" "لا رحمه نـنالـها خارج المدينة
المقدسة" (r)

وعند القدـس اثناسـيوس بـرز فكر الجسد السرى مـن خلال كل دفاعاته عن الايمان هنـد الاريوسـية ، وعصبت هـا المفهوم كان تعليمه عن تقديس المسـيـحي في المسـيع ، الذي يتضـمن فعـلا" مفهوم الجسـد السـرى ، نحن فـي المســيع وفـد (٪) صـرنا اولاد لله بالتبنى لاننا قد اتحدنا بالله اله

ذلك المغهوم الذي أعلنه اُيضها الصديس بولس عن الوحدانية التي كانت الشـل
الشاغل لمـلاة المخالص الكهنوتية وهى المتأصلة في عمت طبيعة وكيان الله (1) واسـاس الوحدة عند القديس كبريانـوس فـي الخدمـة الاســفَفية مـن فبـل الله، فالاسـاقفة هم مــل الاباء الرسـل لا بمغهوم مـجرد خلافتهم بل انـه مثل الرسل

(r) رالكنيسة مؤسسـة على مؤلاء الاساقفة


الاكليسولوجی فی الشهن :

منذ منتمس القرن الرابع الميلادي تبلور الفكر الكنسي (الاكليسولوحي) الذي يمـكن دراسـته عند القديس كيرلس الاورشـليـمى ، في مـحا هنراته التعليمـيـة
 مـحل الكنيسة اليـهودية التي تأمرت علم المخلص ، والمسـيع يسـوع بـكلمـاته الشـهيرة للقديس بطرس \}مت 1A:17) قد اعطاهـا الوعد بالغلبة الداتمة ، ويـسب
 وحاميها (0) وخدمة الكنيسـة ان تجمع المؤمنـين معا"في كل مكان من كل رتبه ونوع وجنس ولذاللُسميت الكنيسة الجا معة (أي المسكونية) وهذه التسـمية تجذب انظلارنا الى قدرتهاعلى تقديم كل ما يـحتا جه الانسـان من تعاليم وعدرتـها على عـلاع كل الخطايا، والكنيسة واحدة ومقدسة وهى بيت الحكمة والمعرفة ، رالفضـانل المتعددة،
(1) De Unit Eccl. 23.
(2) E.G.Ep.8,1;59
(3) Ep. 33,I.
(4) Cat. 18,22.8.
(5) Ib. 16,19.

وبدراسه كتاباته يتضـع تآثره بآباء الشرت واسـتيعابه العميت لفكرهم فمن خلال المعمـودية يـجتاز الموزمنون تَجديداْ روحانياتلاجسادهـم (ويد خلون في شـركة مـع
جسد المسيح)

المسيِ نفسه هو الكنيسـة يحتويها كلـها في نفسـه من خلال سـر تجسده ، ومن
 المـمنوحة في المعمودية حيـ الجميع قد لبسوا المسيع الواحد الغينر منقسـم، ويقينية هذه الوحدة ، يـنمنها ويُمْنها سر الاهذارسـنـا . الذي بهُ يمـان اندماب
(r) المسيحي في جسـ المسيع ويترسـخ هتأصـلا

والقَديس اغسـطينـوس من القديســين الذين طـوروا المفهوم الكنسـي عن ان الكنيسـة هى ممـلكة المسيح وهـى جسـده السـري وعروسهع وام المسـيـيـين. (£) ولا خلاص لاحد خارجها، ولاقانونية لللاسرار خارجها لان الروح القدس يُعطى فقط في الكنيسة (0) لكن فـي ظروف الخرى ملائمة يسمسع الله بملريت غير مـنظور بعمل النعمهة كما مو الحـال مع كرنيليوس قاند المنة المذكوة فصـته في سفر الاعمال،.
 موجود بإعتباره الكلمة الازلى ، ثانيا"الله المتجسد والوسبيل ، ثالثا وجوده ككنيسـ حيث هـو رأسـها والمؤمنون اعضـاوهها ، وهـو يكتب ويـقول : المسيحيون كثيرن لكن المسيع واحد (1) ونـن المسيحيون لنارانس واحد مادام هو في السـماء فنـحن ايضـا
(1) In Ps. 91,9.
(2) Ib. 125,6.
(3) De. Trin. $8,15 f$
(4) Ep.34,3:Serm.22:9.
(5) De Bapt.,4,24;7,87.
(6) Enarr.In Ps.127,3.
(1) ولاننا إرتبطنا سـريّا بالكلمة فقد مرنا قادرين ان نشاركه موته وقيامته وابديته والمسيحيون وقد تجددت طبيعتهم بالUه والروح يقومون في الميح ، يـحيون فيه،

 نظلر القديس الناسيوس بتحدون مع المسيح من خلال مشاركتهم فيه ، ليمسرورا جسداْواحدا يملكون الرب الواحد في انفسـهم.




ويعلم القديس هـيلارى اسقف بواتييه (الملقب باثناسـيوس) ، ان الكنيسـة
بحسب الظاهر هى وحدة المؤمنين المتناغمة المتجانسة (r)
الما من منظف اكثر عمقا"فهى عروس المسيح وجسده السرى ، وهى الفم الذى
به يتحدث المسيح الى الناس (2)

الكنيسـة التي اسسسهـا المسيع ثم الرسل هـى كنيسة واحدة تعلم الحقَ فـي
 الوحدة التى تتأسس على الايمان الواحد ورابطة الحب واجما ع واتفاق الارادة
(0) الفعل
(1) Ib.2.69.
(2) Or.7,23.
(3) Tract.In Ps. 131,23
(4) Ib. 127,8.
(5) De Trin. $6,9 \mathrm{f}$.

$$
\begin{aligned}
& \text { رهـه الوحدة تـشـمل بـالطبع وحدة الايمـان ، وأي خرت لـها يـجرنا الى البدع } \\
& \text { رالهرطقات ، وإذ هى وحدة حب فمـن السـخف ان نفترض ان احدأْينتمي الى } \\
& \text { الكنـيسـة وهـو لا يـحب الله ، ولا يـحب الخوته في المسيع. ("'لان كنيسـة الله هـى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كاععفاء جسده نمسعد معه ، لاننا جميعا" مسيح واحد، فتـحن الكثيرون واحد } \\
& \text { فيه ، فالمسيع واعضازه كشخص واحد. (1) } \\
& \text { رهو اتحاد عضوى ، فيه الجميع لهم وظانفهم المتنوعة ، رالذي يرمز اليه } \\
& \text { بالخبز الواحد في الافـارستيا (*) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو بنفس القدر يمكن انْ يُوصـف بانه المحبة. (r) } \\
& \text { وهو ذلك الحب المحيى او هو تلك المحبة التي هى جوهر الكنيسـة ، المـحبة التي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) }{ }^{(1)} \text { (حد يـحب نفسهع } \\
& \text { والايمان و!الرجاء يرتبطان هعا با لمحبة ، لانه فـقط بالايمـان بالتجسـد والصليب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الفداء } \\
& \text { لذا فإن الكنيسهة في عمق كيانها هـى شـركة كل الذيـن توحدوا هعا"مع المسيع } \\
& \text { ربهم في الايمان والرجاء والمحبة ، ومفهوم القديس اوغنسملـين عن وحدة الكنيـسة } \\
& \text { ينشـأ عن ايمانه بـانها شـركة حب، اعضـازهـا يتحدون معا لانـهم أعشضـاء جسـ } \\
& \text { راحد وكما ان آدم وحواء ، جلبا علينا الموت ، فان المسيع والكنيسـه عروسشه رامنا } \\
& \text { (1) الروحية قَ وهبانا الحـِاء الابدية. }
\end{aligned}
$$

(1) Enarr. 1 In Ps. 30,4.
(2) Ep.187,20 And 40,Bact.Ev.10h.13,17;Serm 354,4.
(3) Enarr. 2 In Ps.32,21.
(4) Tract.In Ep.Ioh.10,3.
(5) Enarr,IN Ps.103;Serm.,4,17.
(6) Serm.22,10.
!بها العظام اليابسة المتباعدة المتنافرة التي سمعت صوت إبن الله ، فإرتعشت وتقاربت بعضها مع البعض، ثمُكــيت بالعمبـ واللحم والجلد ، ولكنها غير حية (العنمـر البشري في الكنيسـ) ولا يمكن أن يكون لها حياة أر فيمة ، !لا إذا
تحولت إلى جسد المسيح بالسر..

أما الموت الداعي الى الحياة فهو رأس الجسد الجديد ربنا يسـوع المسيع • القطب الجاذب الذي يدعو البشرية المتنافرة ويجمعـها تحت رتاسته.. ليميبر جيشا" عظيما" هو كنيسته التي في وسط العالم ، التي أسلحتها ليست جسدية بل روحية، أعخازها متحدة بالروح القدس في سـر المعمودية ,الميرنز ليميرنرا قادرين على الحياة الجديدة ، ومواجهة حروب مملكة إبليس وجنوده ، والكرازة
لبكوت إبن الله. .
, الثالوث الاقدس هـو الذي أقام الكنيسة ، ركل أيقونة لقديس هى في البواقع
 وتسليما "إنسكابا" ومواظبة على وسانمط النعمة يوما"وراء يوم..

وحياة المسيح فينا هى علامة عضويتنا في الكنيسة ، وهى باعث هذه العضنوية وحارسها ، وعضويتنا في الكنيسـه هى أسـاس بنيانـها وفيامها وسلطانها ، حينتذ تبدأ الكنيسة في أن تتكون ، ونبدأ نحن أن نكون في نسيج الكنيسة. فالكنيسة حياة سماوية حقيقية ، فريدة في نوعها لا تُقارن إلا بنفسـها ،ُتعلن في النفس ولا'تعرف ، 'تَتبر ولا 'توهف ، عندما تقترب إليها لا تجدها خارج ها تحويه حياتنا.. فهى ليسـت شـيـنا مسـتفلا أر وجوداْ منعزلا عن الله والابنسـانْ رالعالم ، !نما هى "حقيقة المسيح فينا رنحن في المسبيح..

# العنيـس می المنموم الأرمودكسى 

## حياة الكنيسـة

## كسر تعددية ورحدة

الكنيسة كيان ومعنى :

الكنيسة هـى جسد (جسد المسيح)، التي رآها الآبـاء قديماْ كما رأوا التجسد تَاما، ولا عجب فالكنيسة هى إمتداد التجسد وهى حضود المسيع السري الدائم عبر الزمان والنكان، فهى تحقيق لعمل الخلاص وتدبير الفداء الذي كمل بتجسد وموت وقيامة وصعود عريسها الذي إتتنا هـا له بالدم الكريم الذي لمسيحه والذي يـفظظها بُسلام..

لقد مـارت هى (إسرائيل الجديد) (كنيسـة العلي) المفرزة والمكرسة للخلاص من أجل العالم والذليعة كلها، فهى مـودة الابدية الحسية في هذا الزمان، التي وُجدت لتقدس العالم، والتي !ختارها الله فيه قبل تأسيس الحالم بسر مشيئته لكي يـجمع ويستقطب من جديد جميم الاطـراف في مركز واحد ودأس واحد وسـيد واحد فيه كل الطاقة والقوة الخلاصية التي في الجسد كله.. ليكون الكل في واحد

الذي هو ينبوع الحياة والذي به وحده يكمن إستمرار وجود الجسد وتماسكه..

انها الكنيسة التي تنبأ عنها حزقيال النبي (rv)، عندما رأى الكنيسة الجديدة التي سُّستعلن فی العهد الجديد : جسماْ واحداْله حياة إلهية من الروح القدس ، بدن هذه الحياة الإلهيةَ لا يمكن أن يـحيِا ويكرز، وحزقيال يرى ر أسـه واحدا
وداعيه واحدا"، الذي هو الرب يسوع وحده..

وهى فلاخة الله عمل الله الذين سبق فعينهـم ودعا هم وبررهنم ومجـهـم.. كا ملين في فكر واحد ورأي واحد متحدين بالمسيع الوا حد مدعوين في الجسـد الواحد من غير إنقسام ولا إنشقاق ، تلا الوحدة الكنسية النابعة هن جسد الوحدة السراترية Sacramental unity القدسية

 (عمانونيل إلهنا في وسطنا) .
. والكنيسه جسد المسـيع والمسيع هو رأسسها ، فهى سـر المسيع التتحدة معه في الرأس ، إنسـجاما"وحدة وتكا ملا"وجا معـية مـن غير تعارضا.. ومههما تعـددت الكناتس المحلية ، !لا أن الكنيسة جا معة واحده ، جسد المسيح وعروسـه.

فالرسل والأنبياء أســاس الكنيسة حيث يكون المسيع حجر الزاوية ، هى جسـه وهو بالنسبة لها الرأس ، هى العروس وهو عـريسـها .. وجماعة المؤمنين هم الشعب: المسـاني لله ، جماعة مقدسة جديدة ، متحده بالرأس المسيح.. وهنا هو سر مـحبة

اللهللبشرية.

فوحدة الإيمان والقداسـة رالسلوكيات الشخصية والإجتما عية وأيضا أُسلحة
المؤمن الروحية يلزم أن تُمارس من خلال الكنيسة وداخلها.
المسيع العريس والكنيس العوس :

انها الكنيسة عروس المسيع المتحدهَ مع الآب فهي إبنه ، الذي فيه تنال كل بركة سمـاوية وفيه تم إختيارها ، وفيه نالت الفداء ، الكنيسـة الجامعة في إتحادهـا الا الخفي بعريسـها السـماوي ، الذي أكد طبيعتها السـماوية ؛ سـاحباْقلوينا المى

هى حول الله زعمله في خليقته ، هى عطية الله وتجاوب الإنسان (السينرحي)
بالزتحاد والوحدة والمعرفة والشركة والتجلي

## الكنيسـة مسـد المسـيع :

$$
\begin{aligned}
& \text { رأسـا وهـى جسـده ، فالكنيسـة في المسـيـع والمسـيع فـي الكنـيسـة ، والحيـاة } \\
& \text { المسيـمية هى حباة سـرانريـة قبل كل شئ ، كل ما فيها يُمارس بالسـر ، وعلى } \\
& \text { مثال سر التجسد هكذا الكنيسع تماما"، فالكنيسة هـى الحياة الجديدة التي ليست } \\
& \text { من هذا العالم ، حياة إبن الله المهراقة والمنسـكبة على البشريـة ، حياة أبدية غير } \\
& \text { محدودة ، فيها نلبس المنسيح ونعنمد للمسيح وُنطعم المسيح ونعيش في المسيح، } \\
& \text { فنجتاز الى الحياة الابدية.. } \\
& \text { والكنيسة ليسـت هدفا" بل خادما لدضـود المسـيـع وسـط الـالم ، إنها التي } \\
& \text { توصل المسيح للناس ، والناس للمسيع ، وإذا أخفق أعضـاء الكنيسة في هـا } \\
& \text { يكمن الجسد ميتا"لانه لم يعد يـحمل المسيح للعالم كشـهادة ويشـارة وكرازة بعمل } \\
& \text { خلاص المسيح. }
\end{aligned}
$$

فالمسيع رأس الكنيسة والكنيسة جسـده ، والكنيسة والمسيع معا هما جسد المسيح ، وهى عطاء المسيح ذاته لنا ، وعطارنا نحن ذواتنا للمسيح ، لانها سر محبة الله لجميع البشـرية ، وفي المسيع آدم الثاني الجديد تقوم الكنيسـة حواء الجديدة أم جميع الاحياء بلا تمييز..

لذالل لِيست الكنيسة مـجرد منم أنـاس لهم عقيدة معينة ، لكنها ميلاد جديد ومخاض وإنضعام بالمعمودية كسر عضوية فيها لاولنل مختاري الله.

## غنى الكنيسة

ولم كانت الكنيسة هى بيت الله عمود الحق وقاعدثه فان كل من لا يسمـع منها فهو كالوثني والعشار ، هى عروس المسيع التي خرجت من جنبه المطعقن ، على نحو ما خرجت حواء من هنلع آدم.. فهى مستودع النعم والاسرار والحياة. إنها باب السماء فيها نقدم عبادتنا بحب لا عن إذنطرار ، فيها نتقبل الJِح القدس وندخل في مراعي الرب الخضراء، نغطس في المعمودية الوامبه الحياة ,نأكل مـن دسـم مـاندة السـماء ونشـرب مـن كأس الخـلاص ونتنعم بـأسرار الجـب الالهي ويشرق علينا مخلمنا بنود وجه الالهي.

## ومدغ الكنيسة :



## حيا الكنيس السـعاوِ2

فالكنيسة حياة سـماوية غير منظورة نعيشـها على الارض كحقيقة ملموسهَ ،
 وإيمانا وإِتبارا لْيس على المستوى الالكي ولكن على مستوى التذرق والعيش.

السماويات عينها : تلك مى الحياة الكنسية بكرنها تمتع بعر بون السما. وقدسية الكنيسة كعياءَ مع السيع ، حياة فانقة علوية لكنها واقعية ومعاشة ورسالة خفية من أجل التمتع بشركة الامـجاد السماوية من خـلال كل الممارسـات الكنسية لو

بالسنتنا فحسب وإنما بكل حياتنا.
!بنها الكنيسة الهالية التي هى أعلى من السماء لانها ترفعنا الى العضوية في جسد المسيع ، الامر الذي تشتات الملانكة السمائية أن تدرك أسـراره ، وهى فريبة منا جُدا أْقرب من الارض لانتها تمثل حياة نعيشـها واقعيا ونمارسها في حياتـا في الداخل.كما في السلون الظالهر ، فنحن كنيسة الله وشعبه المقدس لاننا في المسيع ، أما غاية إمانـا فهى المعرفة الاللهية لا على مستوى الــفـسـطة والجدل وإنما على مستوى قبول اعلان الله لنا عن ذاته وأسراره.

وقيام الكنيسة الجامعة هـو مـن عمل الله نغسـه الذي أرسل ابـه متجسـدا'
 الله وتمتعنا بكل بركة هو إننا في المسيح ، نتمتع بالثبوت فيه فنتع بـحياته عاملة فينا ، وننال معرفة أسراره الإلهية على مستوى الخبرة الحية العملية. , الكنيسة في حقيقَهها سـر المسيع المسـتعلن كعروس مقدسـة للرأس القدوس
منمت أعضاء الجسد من الامم واليهود ، والكنيسة الجامعة لابد أن نعيشـها عمليا في حياتنا وعبادتنا لانْها حياة المسبع تتجلى في أعماقنا كما في كل تمـرف خفى أو فاهر ، لان الكنيسة ليست منسبـة أو مجتمعاً بل حقيقة رصيـة وإختبار حياة خاص ، تلك التي عاينها يعقوب أبو الآبا، ، العمود الذي وقف أمامه ومب


الكنيسح امتداد العنمسرة :

في يوم البنمقستي 'ولدت الكنيسة الجديدة ، وحيثما تكون الكنيسة يكون الروح القدس ، وحيثما يكون الروح القدس تكون الكنيسة.. فـهى هـيكل الروح القدس ومحل إقامته.. لذلك هى بحق إمتداد العنصرة.

هالروح القدس يوحدنا ويعمل على وحدة التعددية (كثرة في واحد وتعددية في
وحدة).. لان التنوع والتمايز لا يلغي الوحدانية رالشركة ، وهبة الروح القدس هـى الـي هبة الكنيسة ، انـها عمود الدخان الصاعد من البرية المعطر بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر [نش r:7 7.. ففي الرح القدس قام الكفن كله وتجدد بمـاض ميلاد اللكوت حيث المسيح القائتم ، لذلك فالإنجيل هو قوة الحياة ، والكنيسة هى التي
 , العبادة liturgy ساتحاد وشركة.

## الكنيسح منظلود وغير منظقذ

الكنيسة التي هى ايقونة الـالوث القدوس وجسد المسيح وملء الروح القدس ، هى فَي ان واحد منظورة وغير منظورة ، هـى منظوة لانـها الهية وسماوية وفـي شـركة مع السمائيـين ومعية القديسـين.. (أرمـية سـماوية بشـرية والهية) والكنيسـة تقف عند نقطة تقاطع الدهر الآتي مـع الزمان الحاضر ، فهم تعيش كلا الدهرين هعا.. في شـركة ورحدة كاملة لا كنيسـتان ولكن كنيسة واحدةً وحدتها واقعة حقيقية ومطلقة لانـها الصورة الحسية للأبدية في الزمان ، نعيشـها بشكل منظفور فنحيا ونتدرب على حياة الكنيسة السماوية ونحن بعد على الارض.

المسيح أحب الكنيسة وعب نفسه لاجلها ، فهى واحدة مـ السيد ، هى جسده ومن لحمه وعظمه ، مى الكرمة الحية التي تغتذي مذه وتنمو فيه ، فلا نفكر أبدا في الكنيسة بمعزل عن الآب , الابن والروع القدس.

ونـحن نعلم انه حين يسقط راحد منا ، فهو يسـَطـط وحده ، ولكن ما من آحد يخلمن وحده ، فالذلاص في الكنيسة مع بقية الاعغضا، حيث الشركة..

## الكنيس صصوء الثالوث القدوس :

الكنيسح بكليتها أنقونة الثالوث ، وهى تُظهر على الارض سـر الوحدة في
التعدد، كايقونة حية للثالوث (الوحدة في التعدد)..

لذلك فالكنيسة ثالوثية تعبد وتسبع وتمجد الثالوث القدوس ، وبالرغم من وجود كنانس مسلية عديدة إلا أنها كنيسة واحدة مسكونية ، وكما أن تعددية الكنيسة متعلتة بأقنوم الرقح القدس، فوحدة الكنيسة مرتبطة إرتباطا خاما بأقنوم الإبن

لذلك فـالكنيسة مجتمع افـنارستي وكيان سرانري ، نتمتع فيه بشركة الثالوث القدوس المحيمي ، وكما ان الله واحد وليس هناك سوى مسيح واحد ، كذللك لا يمكن
انن يوجد سـوى جسـد واحد للمسيح.

ولاموت الكنيسة مو لاهوت شركة ، يكونها ويوحدها مع اخوتها وكل من يفقد عضويته من الكنيسة يقطع الشركة معها.. لانها كنيسة واخدة ، قد ينشق البعض عنها ، ولكن ليس فط من إنشاقات في الكنيسة من حيث جوهر طبيعتها الالوثي
 القدوس الذي يرشُد وُيعزي وينصـع وُيعلم وُيذكر وُيقدس ويُخلص الى التمام ، لذلك الكنيسة من الدا خل مقدسة ولا تسمـح بالفساد أو التغيير هحافنة على الحنطة من
الزران وعلى السمل الجيد من السمك الردين.

وهى مقدسـة لانها تتقدس بالرانس ، وتعيش في الميمّانيا المستمرة مـن اجل !إستمراريهة قداستها من خلال التصـاتها بالقدوس.. ولا شَن يُقدس الا المسيع والمسيع وحده ، والقداسـة وزنة في الكنيسـة فكيف لا نتا جر بــبا ونربـع ، لانتا الكنيسهة ونحن المُقدسون.

## حياء الكنيسة

الكنيسـة حيـاة جديدة هـع المسـيع ويالمسيع ، وحياتنا في المسـيع عهدى خياة




انـها حــاتها ختبار وتنوتو ومعايشـة وممارسـة لا هجرد تـرداد لكلمات أو تأديـة ممارسـات وفروض ولكنها حياة الاختبار بالنعمة (تعال وانمرَ) إذ كيف يُعبر عن

السرائر وعمل النعمة والوسـانط بكلمات قأصرَّ عا جزَّ؟ !

وجوهر الكنيسة هو الحياة الالمهية ، نولد من جرن الكنيسة ، ونتبَت في الجسد بالميرون والختم الملوكي ، ونأخذ اللزاد السـماوي الجـــد رالدم الذي كل من يناله يأ خذ خلاما وغفر انا للخطايا وحياة أبدية..

ثـل حيـاة الكنـيسـة في سرهـا المقدس الذي يـحولنا الى ذبانح ومذابـع مقدسهَ

فالكنيسة واحدة ورحدانيتها تنبع بالضـرودة من الله وهى واحدةَ من وجهة نظر
الله ولكنها من وجهة نظر الانسان منظورة وغير منظوة.
كنيسة فلامية

الكنيسة هى واسطة الخلاص التي خارجها لا خلاص ولا نعمة ولا بركة.. لذلك تُحدد الكنيسة معالم الطريق للملكوت من أجل تتميم خلاصنا بخْوف ورعدةً. فهى كنيسُ التانبين لا الهالكين ، التي تجعلنا نعيش في سيبنر الـيَّ وتجاوب وإستجابة لعمل النعمة الالهي ، خلال التوية (الميطانيا) ، والكلمة (الكريجما) ، والشركة (الكينونيا) ، والعبادة (الليتوحيا) ، والخدمة (الدياكونيا) ، والــهادة (مارتيريا) ، ، لنمل الى الخيرات العتيدة في المجىء (الباروسيا) .

وتدبير الله الخلاصى يصل إلينا بـن خلال جسده ، أي في الكنيسة التي هى

 وتكريس القلب والحياة كلها وحمل الصليب وعيش حياء الكنيسـه في جوهـرها لا كشكليات ولكن كوسـانط نعمة خلاصـية تحتا ج الى مواظبة وتقديس جواني.. وكم فـي الخـارج مـن حمـلان وكـم فـي الداخـل من ذنـاب (حـــب تـعبـير المغـبـوط

أرغسطينوس).

## هداسة الكنيسة وعممتها :

الكنيسة مقدسة وبِلا عيب كعريسـها الســاوي القدوس ، الذي أرهـانـا نــن أعضـاء جسده أن نكون قديسين نظير القدوس الذي دعانا ، وأن نكون مقدسِين وبلا لوم ولا عثرة، والكنيسـة معصـومة من الخطأ ، لأنها جسـد المسيَح ولانه هـو

لذلك فالوجود المسيحي لا يتحغق !!لا بـالكنيسة ومـع الكنيسة وفي الكنيسة ، غليس المسيـحيون متحدين فيما بينهم فقط رلكنهم متحدون بالمسيح الرأس
والعريس والراعي والكرمة والمعلم الالهي.

غالوجود المسيحي وحدة واتحاد وشركة حقيقية كيانية مصميمية أنتولوجية ، ,السيد المسيح العريس والرأس هو محور هذه الوحدة ، والروح القدس هو القوة التي تعمل وتنظم مذه الوحدة. .

الكنيسـة وجود دوحي الهي ومقدس ليس من هذا الهالم ، لكنه ينتظر حياة الدهـر الآتي، هو وجـود سام سـمـاوي ، لا هدف لـه إلا تقديس الزمان والمكان ,الشـهادة المسـنمرة لاسـم العريس الحمـل ، لا بإنفعالات بشـرية أر تعمـبات انسـانية ، ولكن بیح الحب والاتضـاع والوداعة والمـلاح والحكمة والبر واعمال المحبة والقداسة ، لا بطريقة اخلاقية اجتما عية ولكن كحقيقة درحية واقعة.

لذلك فالكنيسة هى التي تمنع الوجود المسيحي ، وتميزه عن أي تجمع بشري آخر ، وتجْعل من وجودا" إلهيا"المسيع رأسه ونـحن أعضازه ، لاننا لا نحيا مـع المسيح بل نـحيا به وفيه.. ومـن ثم نقول ان وجودنا المسـيـى وجود تكريسي ، وجود سر انتري يستمد كيانه ورحدته وجوده من المعمودية التي تحدد هويته ومن الجسـد والدم اللذان يكونان الكنيسة ويحققان وحدتها ، مـختلفة في هذا عن كل

مقاييس العالم والبشرية لانها سمات النعمة الفاعلة والعطية الإلهية المجانبة..

وعلى كل عضو في الكنيسة أن يـفظ وجوده المسيحي ويعيش نذر المعمودية ويسلل بـحسب الدعوة التي دعينا اليـها ، بالتوية والنمـرة على ظلمة الخطية

اللسيد الرب الاله هنابط الكل ، انها حياء فوت الطبيعة تجعلنا مواطنِن سمانيين ، فيها نشـرب السـيح ونحن مرون من الروح. بـسـب تعبير القديس اثناسيوس الرسولي.

وحياة الكنيسة لا يحدها زمان ولا مكان ، انها شركة الثالوث القدوس ، وشركة السـماتيين ، وشـركة المؤمنين أعضاء الجسد الواحد ، التي تجعلها حـاذَ ملكوتية فرلوبية.. . ملكوت السـموات على الارض.

وهـ حياة جمـاعة الذين قبلوا الخلاص ويشـهـدون لذال الذي سمـوره ودآره بعيونهم والذي لمسوه بأيديهم ، اننا كثيرا "ما ننسى رسالة الكنيسة كشهادة اللعالم انـها سـر الالكوت، ليس لانها تمللث اعمالا"الهية (الاسـرار السـبعة) فقط ، وإنما لانْها تعطينا أيضا"الامكانية لنرى في هذا العالم اللككوت الآتي.. والذي يـيـا حياة الكنيسة هو الذي أينما ينظلر يرى المسيح ويبتهج به وفيه ، انها حياة دعوة الابدية، الابدية التي تبدأ الآن !!
الكنيسع والوجود المسيعي : (مل من لنوم لالكنيس2 ء)

لقد استعمل المسيحيون الاوانل كلمة ecclesia أي جماعة المدعويـين للظهور ، الشعب المختار شعب الله المقدس ، (جنس مختار وكهنوت ملوكى أمـة مقدسـة شعب إقتناء) \}بطج: 9 \{ ولا يمكن لاحد أن يكون مسيحياْ وهنمن هذا الشعب بمعزل عن الكنيسة اي بمفرده فهى كنيسة جموعية ، والوجود المسيحي يتطلب العضوية الكنسـية (المعمودية) ، لان الكنيسة ليسـت تجمعات بشـرية ولا مجرد افـراد ار تكتلات ولكنها حياة في المسيع يسوع ، حياة عضوية في الجسد الواحد المتحد
(لكن دون ان نفقد الوحدة الادية Physical القاتمة بينتا رغم ان لكل منا جسده الذاص به الذى يملكه والذى يحفظ له فرادته - بـا
 وعريسـها رامـل وجودنا وكياننا الكنسى ...الذى منه كل العطايا الالهية التى تحتاج منا الى اليقظة والسـهر الروحى والنمو.

بنيان الكنيسة:

لقد جاء المسـيع رب المجد لكي يبنـي كنيسـته (وعلى هذه الصـخرة أبنـي
 حجارتع الحية ليبنى ويرتفع حتى يمل الى السـماء (لستم إذا' بعد غرباء ونزلاء بل رعية مـ القديسين واهل بيت الله مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيس نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناد مركبا" معا"ينمو هيكلا" مقدسا"في الرب) أفـ

لذالك فالكنيسة هى إمتداد المسيح ومظهر المسيح وكيـان المسيح وجسد المسبيع في التاريـخ ، هـى حضـوره بـين الـناس الذي تحقتق بمـجـرد الظـهـو الالهـي (التجند)، لذلك توصف بانها جماعة المدعوين اللظهو..

ولا بنيان للكنيسة ولا وحدة ولا وجود لها من غير التقدم للذبيحة الالهية، التي بالتناول منها نأخذ لنا حياة أبدية نتحد فيـا بالرأس والأعضباء ، ولنُتَبنى الكنيسـة بالتعارف أو بالخدمات المختلفة ولكن بنيان الكنيسـة يتم في جسـ الـو
 العضوية وهذا الانتماء بالتطهير (الاعتراف) وبالتقديس (التنارل)...

رالوجود المسيحي الكنسي وجود عضـوي لا مانفي، لاننا كنيســ اعضـاء لا كنيسة افراد ، وكل عضو في الجسد (الوجود المسيحي الكنسي) لهـ دوره الحركي لا لـي ,الوظثيغي ، انها مجمـوعة اعضـاء ناميـة بالمسـيع حيـث تنساب وتستمر حياته المججدة فيهم.. كجسم عضوي المسيع Organisme du Christ ,لا يتم الوجود المسيّحي الكنسي الا من خلال الوحدة إلعفـوية بـين المسيح الرأس والكنيسـة جسـده ، عروس المسيح وعريسها السري ، لتكن البناء المشيد بـجبارة مختارة حية ه مو الكرمة ونصن الاغمـان.. لذلك فالتجسد يستمر ويكتمل في الكنيسة التي هى الوجود المسيحي الحقيقي.[ان جسد المسيح هو المسيح نفسه ،والكنيسة هـى المسيع مادام حاهـرا"ميما بيننا بعد قيامته ومجتمعا" بنا على هذه الارض ، فالمسيح الرب هو "انا " الكنيسه الحقيقى ]..رهنا فقط تكمن هوية الكنيسـة وماهية

وجودنا السيحى...

لذلك الوجود المسيحى [الكنيسـة] صـيروة وكينونة تجمع القطيـيم الصغيـر جماعة المفديين والـختارين الوارثين ، وهذا يعطى العالم معنى وقيمة جديدين بالعربون الذى نناله فى الكنيسة مستودع ملء النعمة...

ويجب أن نعى إنـا بكرنتـا نزلف المسيح - بمعنى إنتا فى المسيع والمسيح فينا ـ إننا أعضاء ومن ثم لنا دعوة إنتماء ، إنتماء للوجود الكنسى الحقيقى.

فنحن أهـلال"لسنا "آهل الكتاب" ولم يكن وجود الكنيسة من عدة نـموص لانها ليست شركة تجارية تمصنعها العقود رالقوانين ولا هى جماعة سياسية أو مؤسسـة إجتماعية ساممت فيها طاقات إنسانية ومادية وفكرية ، ولكنها قانمة على حياة شخص المسيح ولاتزال بجسده ودمه ، ولكي يحفظنا المسيع فى وحدة الروح حتى لا يقدر أحد أن يفرقنا وفى وحدة العقل الواحد غير المنقسـم Unbroken

نالكنيسـة جامعة لانـها تضـم الكىن كله والمسكونة كلها الكانتة مـن اقاصـي المسككونه الى اقاصيها .. لذلل لابد ان نعيش جامعية الكنيسة بالحب الكامل لكل ها تشمله من خلانت وموجودات .

وكل اسـماء الكناتس مــل الكنيـسـة القبطـة - السـريانية - الاثيـويـية اللوسية ، كلها اسماء تدل على مكان وجود الكنيسـة غى بقعة معـينة من الارض ؛ فالكنيسة المرقسيه بالعبا سية وكنيسة هارجرجس سبورتنج وكنيسة العذراء بمـرم بك وكنيسة الملاك باسـوان ، كل هذه كنيسة وا حدة جا معه دقدسه.

## الكنيسع رسولية :

لا يستـطيع احد ان يخـع اساسـا آخر غير الذى وضنع ، لاننا مـبنيون على اســاس الانبياء والرسل والقديسـين والمسـيع نفسه هـو رأس الزاويـة ، فالكنـيسـة رسـولية اسـسـها الرسل الاطـهار الذين اقـامهـ المسـيـح وعينهم وارسـلهـم بعد ان عاينوه ورأرا قيامته
 الواحد وتدبيرهـا (الايكونوميا) الرعوي ، لذلك تمتد كنيسة الرسل عبر الاجيال
وحتى مـجي المسيِ الثانى.

ثلتف فيها حول الاسفف نتمتـع بأبوته الرسولية في محبهَ وخضـوع السلـطلان الكنسى من اجل النظام والتعليم وخدمات التدبير الرعوى ، فنى الكنيسـة سلـطة ولكن السلطة ليست الكنيسـة .. وتلل السلطة هـى سلطة روحية رسـولية لانها مبنية على اسـاس الرسل تعيش بالروح والايمان الرسولى .

فالقداس الالهی شو الذى يسجلنا كنيسـة واحدة ، وهنا يكون بـنيان الكنيسة ، فنحن ننغن للكنيسة. بالمعودية وننمو فيها بالاسرار ، وكل اسغف يوحد الكنيسـة مـ المسنيع من اجل بنيانـها ، والذى يريـد ان يعى الكنيسة ويـركها يكون حيــ يكّن المسـيع (هـوذا كانن معنا على مذه الاندة اليوم عمـانونيل الهـا حمل الله الذى يرفع خطية العالم كله).

عندتذ فقط نفهم ايمانتا ويتـحقتق وجودنا كبنيان للكنيسة فنعـى معموديتـا ودعوتنا لان الانسـان المسـيحي (العضـو الكنسـى) هـو الذى يـاكل جسـد الرب ويشـرب دمه ..

وينيـان الكنيسـة ليس فـى البناء المادى لانـها ليسـت بناءاً فـحسب ، ولا هـى
طانفة ، بـل هـى وحدة الايمان الحى الاصـيل الذى به وحده يتـم بنيان الكنيسـة ، عندها نتكرس لخدمة المسـيح ولبنيان ملكوته على الارض ما تتـين عن الخمية ، ونشبع بالزاد السهاوى الواهب الحياة .

ونشير الم أن وحدة بـنيان الكنيسـة كانتة فى تعـددية اعضـانـها ، ولهنا يتم البنيان من اعضاء كثيرة نتنوع مواهبها وتـختلف وظاتفها وخدمـاتها فى تكميل البنيان دون ان تتـغير الوحدة الكيانيه (الانطولوحية) لجميع اعضـاء الكنيسهَ لان الاختلاف داخل الجسد يكون وظيفيا" هن اجل اكتمال البنـان.

## كنيسة جامعة :

لاشىء يـجمـع كالمسيَع ، يجمعنا كلنا فـى وحدةً واحدَّ ، وحدة جسـده الواحد غير المنقسم ، يجمـع المؤمـنين فى كل زمان ومكان (كنيسـة واحدة جامعـة) ، يجمـع الكنيسة التى على الارضى مع الكنيسة السـماوية لتكون رعية واهل بيت الله .

## الكنيسة فی فكرالاباء

$$
\begin{aligned}
& \text { (mann }
\end{aligned}
$$

تعتبر الرسـالة إلى كنيسـة كونثوس دعوة للإهتمام بشنون الكنيسـة ، والحث
 يوجب الإنتظام والطاعة ، ويستدل القديس على وجوب الالنفـباط رالتـبـليمٍ بما فى تدريب الجيش الرومانى من شدة وقساوة.. ويقول ان هـا هو الداعىى الذى الـى الا
 متحدثا" عن وجوب إحلال المحبة مـل الشـفاق والغفران والصفع محل التعنت ،ثم يوجه أنظار الكل إلى المصارعين الحديثين القريبين بطرس وبولس كقدوات عظيمة
يُـحتذى بها فى الخدمة والكرازة والحب والبذل.

فرقت الكنيسة بين الاكليروس والشعب فاصـحاب الرتب الكنسية هم الاساقفـة :
(1) .diakonoi الشـمامسة, presbyteroi الكهنة , episcopoi
الترتيب الكنسى :(الرتب)
'أرسل الينا التلاميذ من الرب يسوع ليبشروا بالانجيل ، وُارسل يسوع من عند الاب ، فالمسيح اذن من الله والرسل من المسيع الذين اقامـوا اسامفة وشمامسة

(r) وبكل كرامة ، دون تجاوز اختصـاصن الـون
(1) Patres Apostolici, vol. I tubinjen 1901
(2) Based on 1 cor.


## K

## كنيسة العالم كله :

[اينما وُجد المسيح وُجدت الكنيسة الجامعة] رالمعنى اللاهوتى لصـفة الجامعة ينمب على مدق واصالة التعليم الحام حسب ملء الحق وذلك ضـد ثـطـحات الهراطمةَ وكان القديس اغناطيوس الانطاكى ارل من استعمل اللفظ اليونانى (كاثوليكى) فیى الاشارة الى الكنيسة ومعناه (الجامــة) ... فقد سـبق غيره فى اطلاق اسـ
 (ركها انه حيث يكن المسيح يسوع هنال تكسن الكنيسة الجامعة كذلل حيث يكمن الاسفف يجب ان تكون الجماعة).

## كنيسـ الْمارستبة :

يدعو القديس اغناطيوس المتوشح بالله الكنيسـة بأنها المكان الذى تُقْمَفْهُهِ الذبيحة thysiasterion رلعل السبب فی ذلن انه اعتبر الافخارستيه ذبيـة الكنيسة التى وصفها بعلاج الخلود وتريات الموت الخالد بيسوع المسيح (الرسناله


$$
\text { سيدنا المسيح ) \}الرسالة الى اهل ازمير } \Lambda: Y\{\text {. }
$$

الاسقف فى الكنيسة :

يقول القديس (كل من يرسله رب البيت لتدبيره يجب ان نقبله كما نقبل مـن ارسـله ، علينـا ان نـنظر الى الاسقف نظـرتنا للسـبـد ) الاسـقف فـى نـظر اغناطيوس الشـهـيد الانطاكي ، يمـل المسـيع نفسـه ، مسـئول عن المؤمنـين ، والشـركة معه ابتعاد عن الخطأ والوقوع فى الهرطقة ، وعلى الاسقف ان يقود

## جند المسيع

هيا أخوتى بـحماس نقبل تلل الخدمة خدمة الجنود في طاعة لرهـايا الله الكاملة، هيا نراقب أولثن الذين يخدمون في قوات تحت القيادات الروحية ونلاحظ تعاليمهم وإستعدادهـم وطاعتهم فـي تـنفيذ الاوامر ، وليس كلهم كاملـين أر ذوي

(") العظيم لا يقدر ان يوجد بدون الصغير ولا المغير بدون الحظيم)

## المواهب الموميح :

فليُحفظا جسدنا في المسيع يسوع وليشترك كل واحد مـ جاره بـسبب المركز


 'خلقنا، ومن اي مر وظلمة قـد اتى بنا الذالق الى هـا الـا المالم وقد اعد لنا الذيرات قبل انْ نولد وإذ نلنا كل هذه الاشياء منه وجب علينا ان نشكره الذي له المجد الانن
(F) ${ }^{\text {(F) }}$

[^1]
## فاعلية العبادء الكنسية :(الجموعية)

هـن كان بعيدأ عن المذبح يـحرم نفسه من الْبز الالهـى ، وإذا كانت لمـلاة
 الكنيسة !! من امتنع عن العبادة الليتوريـة يقطع زاته من الشـركة - فلنحتزس الا

هن مقارمة الاسقف اذا كنا نريد ان نـحافظ على علاقتنا مـع الله .. 1.

## 1هنداد الكنيسح :

هنال أناس يتلفظون بإسـم الله رياءا" وخداعا" ويقومون باعمال لاترضيه. يجب ان تبتعدرا عن هـزلاء كإبتعادكم عن الوحوش المفترسـة ، انهم كلاب إستكلبت تعض غدرا"، تجنبوهـم لان الشـاء مـن عضـهـم عسير ، لا تخدعنكم طبرقهـم ولا التعاليم الغريبة لانكم أبناء الله.

علمـت ان بعض الناس مـرا بأفسـس وحاولوا ان يـزرعوا زرعا"فاسبا"فـلم تسمحوا لهم ان يلقوا بذارهم ، وسددتم آذانكم عن سماع تعاليمهم متذكرين انكم حجارء لهيكل الرب ، أرجوكم بمحبة يسوع ان تستعملوا الغذاء المسيحي وتبتعدوا

 إذا تناوله احد يستطيب اللذة المميتة.

## قانونية الخدمة الكنسـة :

لاتشابهوا أولنت الذين يتحدثون دانما عن الاسقف ويعملون كل شيء خفية عنه
 المسيع ، فإذا خدعنا الاسقف فإننا نكذب على الاسقف غير المنظور.. أرجو ان ان



قَطيعه دانما"الى السـلام والوحدة فيحفـظ بذلك التكاثف السـططة الروحيه.
 المعمودية او عشاء المحبة agape و تـقديم الذبيـحـة (اهـل ازميـر (^))). وفــ رساثل القديس شهادة وامنحة للرتب الكهنوتية الثلاث والتنظيم الكنسى

## اعفناء الكنيسة ماملو الاله :

Christophoroi, Theophoroi, Naophoroi נُعى المسيحيون
 اذا" جميعا' رفقاء طريق ، حاملو الاله ، وحاملو الهيكل وحاملو الـسيع - فالاتحاد



(1) جموعية

## هارمونية الكنيسة والعبادة :

عليكم ان تكونوا برأى واحد مع اسقففكم ، الشئ الذى تفعلونه ومجمع كهـنتكم مرتبط مـع اسـقَفه ارتباط الاوتار بالقيثار ، لذلك بـتناسـكـم وباتفاق المحبه ، بيسوع المسيع يرتفع المديـع والتمجيد ، ليد خل كل واحد منكثم فـى هذه الجوتَة لكى تتوحد نغهاتكم فتأخذون طابعا الهيا' ، وترتلون بمسوت واحد ليسوع المسيع' , من المفيد ان تكونوا فى وحدة لاتشويـها شائبة حتى تكونوا فى وحدة هـ الله اله
.. (ملاة واحدة ، توسل واحد ، ذهن واحد .. فلا شـز افضل من هذه الوحدة ) .
(1) A. Harmack, Die Zeit des I. V. A.Leipzig 1878

## 0

يخبرنا الراعى هرماس ان الكنيسة عتيقة ، وانها قديمة قدم الخليقة وهى أرلى المخْرقات ، ولم يخلق العالم إلا لا جلها.. فيقول :





ويركز الراعي هرماس على إنجيلية الكنيسة وعلى انها الاناء الذي حفظ لنا الانجيل فيقول (وانت تقرأ الكتاب في هذه المدينة بحضور القسوس الذين يدبرون

الكنيسة ) .

والكنيسة التي رآها الراعي هرماس هى واسـطة الخلاص ، فيـقول (ألقيت بنفّني عند قدميها.. اها هى فأمسكت بيدي من جديد ، وانهضتني والجسنتني) وكُشـفت الرنى اللـراعى هرماس بواسطة الاممرأة المسـنه الجليلة (الكنيسة) التىى
 وتطل هذه السـيدة نفسـها على هرماس فـي الرئيا النالثه لتريه برجا لا يـزال في
 العظليمة المـامدة. وكما ان كل حجر غير صـالح يُرفض ، كذلل فإن كل خاطىن لا يتوب سيمنع عن الاشترا! في الكنيسة ، وكذا لن تقوم الكنيسةَ !لا من خلال نذر
المعمودية بالولادة الجديدة التي من الاء والروح..
;"" "الا ترى امامل برجان عظيما يجري بناوه على اللاء باحجار تمينة مربعة و ".

يندس داخلكم ليفرقكم ، بل اتحدوا هـم اسفَفكم ومدبريكم وليكن اتحادا ومـا لا للـذلود ، وكما ان السيد لا يعمل شيـنا بذاته او بواسطة رسله بدون الاب المتحد به كذلل انتم لا يجب ان تفعلوا شينا بدون الاسقف , والكهنة.

على الجميع ان يـحترمـوا الاسقف كمـورة الآب والكهنة كمجلس الله ومـمـاف
الرسل والشمامسـة كخدام يسوع المسيع ، فبدن هؤلاء لا توجد كنيسـة ، من كان الان الان الا داخل المذبح فهو نقى ومن عمل خارج إرادة الاسقف والكاهـن والثـماس فهو
سئ الوجدان.

وعدا الكنيسـ2 :
إن الموضـوع الرنيسـى الذى تعرض له القديس فى أغلب رسـائله هـو وحدة
الكنيسة ، وقد طالب المؤمنين بالخفـوع للاسقف القاتم مقام الله ، والكهنة ممثلى الـى
الرسل ، والشـمامسة خدام يسوع المسيح •

وثد شـبه الهراطقَه بـحيوانات شـريرة ، ويناشـد الكل : حيثما وُجد الراعمى اتبعوه ولنـحنر لـــلا نجـل انفسـنا مقاومـين للاسـَف حتى نكون رعية الله لان


(1) The Writings of Anti - Nicene Fathers, Vol. 1.

وغى الرئـا الرابـعة يـطهر تنـين قبيع مـرعب يـرمـز الى الاخطار والاضنطهادات المحدقة بالكنيسـة ولكنها لا توزذى المؤمن الثابت على الرجاء فـى الايمان ، وسراء التنين الكنيسة الغالبة فى هينة عروس جميلة رمز الفرح والمسرة والتوليل اللمؤمنِين (1). وهنمان قبولهم فـي الكنيسة العليا
(1) les Ecrits des Peres Apostoliques, Editions du cerf 1936 :

Hermas le pasteur. Traduction de Robert Joly pp. 297-447.

$$
\begin{aligned}
& \text { كانت الاحـجار المُستخرجه (الاعضـاء المستيرة المُعدة) من أعماق الاء تقترن } \\
& \text { بالاحجار الاخرى وتلتم بها على اكمل وجه وكان البناء يبدو وكأنه مبني من كتلة } \\
& \text { واحدة. } \\
& \text { والمقصـود هـنا وحدانـيـه جسـ المسـيع القاتـم على عضـوية الُْعـمـ فـى جسـد } \\
& \text { المسيح السري (كتلة واحدة) من اجل تكميل الجسـد ، لانها من حجارةُمْتـتَاءَ ، } \\
& \text { فما الكنيسة إلا بناء حي بـجارة حيه.. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رالبعض لا يلتحم مـع احجبار البناء الاخرى) تلك هـى الحـبارة التي انشـَت } \\
& \text { راعتمدت على ذاتها وظنت انها قادرة ان نتأسس على المسيـِ خارج الكنيــيـة } \\
& \text { فتركت روح الاباء وفضضت تعاليمهم وارادت ان تكون مستقلة بذاتها فـنرجت } \\
& \text { (1) خارج البيت: الروحي. } \\
& \text { وعن عظمة الكنيسـة قالت له : (أنا البر ج.... هو آنا الكنيسـة) اما عن سـبب } \\
& \text { راصل وجودها أى المعمودية (السبب الذي لاجله يُبنى البرج على الماء ، ذلل ان } \\
& \text { حياتلُ أَنقذت وسُتَقن بالماء) . } \\
& \text { وسر ثبات بنيان الكنيسة هو انها مبنية على اسـم المسيح (لقد بُني البرج بكلمة } \\
& \text { الاسم القدير المجيد ، وهو قانم بقوة السيد غير المنظور ) . } \\
& \text { وعن مواصـفات خلايا جسـد المسـيع السـري (الكنــــةَ) وتماسـكها يقول } \\
& \text { (الاحجبار المربعة البيضاء التي تلتحم جيدا" فيما بينها هـم الرسل والاسـاقفة } \\
& \text {,العلمون والشـمامسـة) }
\end{aligned}
$$

(1) The Pastor, Book 1, Vision 3

وكما ان هذا الخبز كان فيما مضـى مبعثرا على الجبال وُجمع ليمـير واحداْ ،
 فرية ومن كل منزل واجعل منها الكنيسة الواحدة المحيية الجامعة (الديداكية)

$$
\begin{aligned}
& \text { 四 } \\
& \text { ©OSNO } \\
& \text { "قدمت تعاليم الزب لللأمم (الديداكية) بواسـطـة الرسـل الاثـنـى عشر ، وتـــوى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وملوات من اجل سـلامة الكنيسة (اذكر يارب كنيسـتك وانفنها من كل شر وكملها } \\
& \text { من مـحبتل واجمعها من الرياع الاربعة المقدسـة في ملكوتك الذي اعددته لـها لان } \\
& \text { للك القوة والمجد الى الابد. لتأ النعمة). } \\
& \text { وجاء في الفمل الرابع عشـر الترتيبات الطقسـية لممارسـة سر الافخـارستيا } \\
& \text {, الاعتراف والتوية كسرانر ضرودية وحتمية للخلاص (متى اجتمعتم سويا"في يوم } \\
& \text { Thysia الرب أكسـرا الخبز واشكروا بعد أن تعترفوا بخطاياكم لتكون ذبيـة } \\
& \text { نقية ، وكل من له خصام مع رفيقه لا يآتيا معكم الى ان يتصـالحا لكي لا تتدنس } \\
& \text { ذبيحتكم). } \\
& \text { والكنيسـة في عُرف الديداخـي واحدةَ مقدسـة ورمز الوحدة فيهـا هـو الخبز } \\
& \text { الافـنارستي جسـد الرب ودمه ، والصـلاة من اجلِ نجاتهـا وسـلامتـها وحدتها } \\
& \text { راجبة ، مـع انتذاب المدبرين المستحقِن من اجل الخدمة.. } \\
& \text { وثد دعا القديس اكلمنضس الاسـكندري الديداكية كتاباْ هقدساْ، واشار اليها } \\
& \text { البابا الثاسيوس الرسولي حامي الايمان في احد رسـاثله وجعلها من كتب القراءة } \\
& \text { (1) اللازمة لتئقيف الموعرظين }
\end{aligned}
$$

(1) Athanasius, Epist. Fest., 39.

Cmand
(5)

## سر الكنيسة (جماعخ المختارين)

سر الكنيسة القديمة الجامعل هو وحدتها التى جمعت فیى وحدة الإِمان الواحد المنجّارين الذين عينوا مـن قبل الله قبل تأسيس العالث ليكونوا أبرارا... كحصبلة لعهديها أو بالاحرى للعهد الواحد خلال الازمنة المختلفة ، وذلل حسب إرادة الله الواحد ، فالمسـيحـية هـى وحدها السـر الكامل (سر الكنيـــة) ، فهي إجتماع
(1).المختارين مع المسيع

## الكنيسة موضع رعاية المسيع عريسها :

إطعمنا نحن الابناء كـراف. نـم أيها السيد املأنا بالبر فى مرعالك لتقوتنا أيها المعلم على جبالك المقدسة ، الكنيسة المرتفعة كالبرج فقق السـاب تتلامس

مبع السموات..

التأديبات الكنسية :
 الخوفَ المـرة تُوعَف أكل مرارة خـطابانا.. فالخوف (التأديب) مفيـد وإن كان

مرا.

$$
\begin{aligned}
& \text { S } \\
& \text { 为 }
\end{aligned}
$$

## راماب رمز الكخيسعه :

تلـ الزانية تمثل الكنيسة التي كانت قد اعتادت على ارتكاب الزنا مـع اصـنام
 حيرها بتولآ بعمل دعجزي فانت ، يقول عنها الرسول (لانمي خطبتكم لرجل واحد


كنا قبلاْ ظالمة وأما الآن فندر في الرب. (1)

## سماوية الكنيسـة :

لقد ارتفعنا الى السطح بالكنيسة التي تقبل تعاليم الرسل ليس بطريقة هابطة

(N). السـاء
(1) Strom. 7:17.
(2) Paed. 1:9, A.N.Frs., Vol.2, P. 231.
(3) A.N.Frs., Vol.2, P. 320.
(1) Sermon $116: 3$.
(2) Sermon $116: 3$.

## المسيع معلم الكنيسة الالهى :

يحتاع المرهنى إلى طبيب ويحتاج الضالون إلى مرشد ، بحتا ع العميان إلى من يقودهم للنور ، رالعطاش إلى الينبوع الحى الذى من يشرب منه لا يـططش

(1).البشرية إلى يسـوع

الكنيسة المدينة المتصبة التى يديرها اللوغوس وهى العروس التى من خلالها


## الغنوسية الحقيقية داخل الكنيسغ :

! ان المعمودية تجعل الغنوسية ممـكنة بالنسبة لنا ، بإستنارة عيرنتا الداخلية ،
 نعرف اله الحب بمـمارسـة الحب ، ممـارسـة الحياة السـماريةَ (حـياة الكنـيــة) ، الحياة الفانقة التى لنا فى المسيـع يسوع فنتساوى مع السمائيين ونتشبه بالله ، فالغنوسي الإلهى صـار مقدسا يـحمل الله وهو مـمول من الله ، من خلال الالـتحاد بالله ، الامر الذى رمز إليه بواسطة قدس الاقداس فى خيمة الإجتماع ، والسيد المسيع يهب الغنوسية خلال قراءة الكتاب المقدس بروح كنسى حتى لا يُساء فـومه الاع
 المسيع على منوء التقليد الكنسـى.. والعضويـة الكنسـية هـى المعـرفة الروحيـة
وإدراث الحق الكنسى والتأمل فى مسيـع الكنسية دون توقف. (r)
(1) Paed.2:9.\&3:2.
(2) Strom.4:26.
(3) Walther Volker: Der Wahre Grosthker Nach Clemens Alex.
!متياز الكنيسة هو وحدتها ، فى هذا تفقق كل شيء ، ليس من يشبهها ولا من الـي
 وحدة الايمان الواحد هؤلاء المختارين الذين عُينوا من قبل الله ، وبما أن الكنيسة مختّصة بواحد فهى بالطبع واحدة وإن ها ع عليها إلهراطقة لتجزنتها فهى واحدة (1). قديمة جامعة بحسب الاعتقاد والاصـل والسمو بال

## سمة الومدء التعبدية:

 أهـواتهم كما من فم واحد ، فإتحاد الموْمنـتِ فى واحد ، يُخـرج مـن اصواتهم
 فتبلن الكلمة غايتها ويستريح الحق فيها ، وينطق اولاد الله بالحق (أيها الآب
(r) البانا) ، ويقبلها الله بسرود ونعمة كباكرةَ ثمار اله

امومة الكنيسح :
ركما ان الام تعزى اولادهـا الصـغار ، هكذا انا اعزيكم. الام تهتم باولادهـا ،


الكنيسـ المنظوى عالم جديد سماوى :
كما ان ارادة الله هي عمل ، هذا العمل الذى يُعىى العالم (قال فكان) ، كذلل

(1) Strom.7:17.
(2) Exhort.to Heath., Ch.g.
(3) Paed.1:5.

## تربية الشـهاء فى الڭنيسـة :

$$
\begin{aligned}
& \text { الرب وحده - من اجل البشرية التى أساءت إليه وعمته - شرب الكأس ، وإذ }
\end{aligned}
$$

> (1). ويشربون الكاس من اجل الكنيسة
> التمسـ بالتمليد الكنسى :
> تـحن لا نرتبط بشـن يـجعلنا نتعدى قانون الكنيسـة ، والتعليم الذى تسـلمته

> نفسه من ان يكون رحل الله. (r)
> !ان الكنيسه واحدة على خلاف جماعات الهراطقة الذين يحملون سـمة الانقسام
> ، وهى تتمثل بالله نفسه الواحد ، الله الذي للكل (للجنســن) هو واحد ، والكنيسة
> , احدة...
> !نها مكرمة جدا وممجدةَ بسبب وحدتها ، ممتثلة بالاصل الواحد الاول...
(1) J.Danielou: The Christian Centuries, Vol. 1,P. 126
(2) Strom.6:15 \&7:16.

$$
\text { जmbsil sif } 8 \text { and } 0
$$

سـســت منذ عبارة (معرفة الحت) نـعني بـها تعليم الرسل وبظام الكنيسـة التي تأ العـــو الاولى وسـط العالم والختـم الممـيز لجسـد المســـع الذى حفـط التتابـع الاسـقفي والتسـلسـل الرسولي، فقـد سـلم الاباء الرسـل للاسـاقفة امر العنابـة بالكنيسـة فـي كل زمان ومكان "مصـانة دون الحاجة المى اية وشائق مكتوبة عن طريت اكمل الوثائقّ، وهو القانون الايماني الذي لا زيادة فيه ولا نقصان بل قاتُم بحسب التقليد ، وقـراءة الكتب المقدسةَ دن تزيـيف وشـرحـها وتفسـيـرهـا شـرحا هنقنتا راســا يتجنب التطرف والتجديف ، ويـجمع كل ذلك موهبة المحبة الخاصـة الاثُمن (!) (لمن المعفة رالاكرم من النبوة والتي تفوت كافة المواهب الروحية الاخرى

> (الكنيسة اسمانيل النيل الجديدء) :
(إنـنا نحن موهنوع الزمز والنبوة فـي العهـد القديم • !ذ ان أبرار النامـوس يجدن هـودتهم فينا أي في الكنيسة ويـالون جزاء أتعابهم ) وهكذا ربـط القديس
 الؤاحدة في جسد المسيع.

إلتقليد والتتابع الرسولي في الكنيسة :
 الرنبولي المستعلن في الحالم كله وكل الذين سيموا اسـاقفة في الكنيسة على ايدي

[^2]الابكار التى لها ابـناء كثيرنِ ، هـؤلاء الابكار مكتوية اسـما،هـم فـى السماء ، يعبدون هـ ربوات الملانكة ، و فى هذه الكنيسة يـجد الغنوسـيون راحتهم ، إذ
 فيها الفلاسفة ، الذين هم بـحق إسـرانيليون حقيقيون أنقياء القلب ليس فـيهم


## سعاوية الكنيسة :

الكنيسة المنظورة التى على الارض هي أِقونة للكنيسة السماويةُ العلوية الملىي، لهذا نمــلى ماتلين " كمـا فـى السـماء كذللـ علـى الارض " ... ابنـها الكنيسـة المنظوة القديمة الجامعة التى تسلمت التقليد.
(1) A.N.Frs.,Vol.2,p. 195.

بقاع المسكونة ، فلا فرق بين كنيسة في المانيا او اسبـانيا او في الشرت او في مصر او في ليبيا او تلل التـي في مركز الكرة الارضية.. (ربما يفمـد فلسـطـين)،
 بالحق تسطـع في كل مكان تنير جميع الذين برغبون في معرفة الحق، واللاهوتى

(1) المعتقدات (ليس المتميذ افضل من المعلم)

## الموامب المحية في الكنيس :

 لخير الآخرين ، فالبعض يطردون الارواع النجسة ويـخرجونها والبعض يتنبان
 الرب وونعتها بحل التنفيذ والحياء يوما بعد يوماً.. باسـم المسيع يسـوع اللذي 'مُلب على عهد بيلاطس البنطي لخير الامم كلها وخلاصـها ، ركما أخذت الكنيسة


## كثيُتّة الامم (مورد استعارية) :

زوأ موسـى من المرأة الحبشـية التي جعلها سـيدة اسـرانيل يرمز الى تطعيم \& الزيتونة البري2 في الزيـتونة الحقيقة لتشاركـا انمارها



(1) Ibid. I. X. $1-2$.
(2) Ibid. II. xxxii. 4.

الرسل القديسين والذين خلفومم حتى يومنا هذا لم يعلمـوا ابداْ ولم يعرفوا ابدا ثلت السـغـافـات التى يمنعهـا الهراطقـة وسط الكنيسة ، لان الآباء الرسل وهم يعرفون الاسرار المخبأة قد تعودوا ان يسلموها سراْتلخامة من (البالغين روحيا)
 فى ان يكونوا اولثل الرجال (بالغين) جديرين بأن يتسلموا منهم خدمتهم الخاصة
(1). ذات السلطان التعليمي اليمي

ديمومة الكنيسة الجامعة() :

رالكنيسـه على الرغم من انتشا رها في شـتى انــاء المسـكـونة من افا هـي الارض الى اقاصـيها ، تسـلمـت من الاباء الرسـل ومن تلاميذهـم الايمان بالله الواحد ، بالآب ضـابـط الكل الذي خلق السـمـاء والارض والبحر وكل مـا فيـها ، الا ولا
 الذي أعلن بالانبياء عن اعمال الله مـع الانسـان، وبمـجي السـيـع ومـيلاده من الـا العذراء وآلامه وقيامته من الاموات وهـعوده اللى السموات الات جسديا ومـجيئه الـاني
 ويقيم البشرية جسـديا.. والكنيسة كما ملت التي استلمت هذه الكرازة والتعليم وهذا الايمان على الرغم من انتشارهـا في العالم كله تحفظا الايمان كلا" متكاملا راسـان ، والكنيسة كلها تؤمن ايمانا", واحدا"لان لها القلب الواحد والفكر الواحد وفي وحدة تكرز بإيمانها وتعلم وتسلم لان لها فما', One mouth لاحدا لانـ على الرغم من تعدد اللغات في العالم فان التقليد الكنسي هو هو نفسه لا يتغير ، وليست هنال معتقدات مختلفة او تقاليد متنوعة في الكنا نس التي تأسست في كل
(1) Doctrinal authority. Ibid, III, ii - iii.
(2) The Permanence of the Catholic Church.

## 

## 8

التسليم الرسولي :
"یسوع المسـيع ربنا.. بينما كان يعيش على الارض قد اعلن عن شـخصـه ، كاشثـا"مشينة الاب التـي جاء ليتمــها ، وعن مقامـده التـي اكملها هـن اجل الانتــان، ومذا كله قد اعلن ، إبا جهارا"امام الناس او لخامـته مـن التلاميذ الذين اختارهم واقامهـ ليكونوا 'ككرمِينُمقريـين اليه لقيادة العمل الكرازي فـي المشـكونة كلها واولنل الرسل قد حملوا اولاْشـهادة الايمان بيسوع المسـيع فـي اليهودية ,اسسوا الكنانس هنال ثم خرجوا الى العالم ليكرزوا وسـط الامم بنفس التعليم ونفس الايمان ، فأسـسوا الكنانس في كل مدينة دخلوها ومنها استمدت الكناتس الاخرى اغمـان الايمان ويذار التعليم يوما"فيوما" ، فهى ثمار الكناتس الُرسـولِية ، وعلى الرغـم من تعددها فانها تماثل الكنيسـه الاولى كنيسة الرسل، , واحدة ورحدانيتها تظهر في السـلام الذي تنعم به والاخوة المتأصـلة بين مـزمنيـها برابططة الحب الاخوي..

من ثم فان القاعدة التي تأصلت هـى انه منذ ان ارسل ربنا يسـوع المسيع الزُنل للكرازة لم يُقبل آخرون ككارين إلا الذين عينهم هو.. واساس كرازتهم هو
 الكنانس استمت من الرسل والرسل من المسيح والمسيح من الله الآب.. وان كنتم تهتَمون بـامر خـلاهـكم عودوا الى الكناتس الرسـولية حيثـ تـقوم الكراسـي الرسـولية وحيث "تقرأ كتابات الرسل المقننة الاصـيلة تنطق بصـوت كل واحد منهم فتستدعى امامنا ملامحهم الشـذصية فننظر ونعاين اشـراقات وجوههم.. تـقترب منهمت.. من القديس بطرس الذي تشبه بالام الرب.. من القديس بولس الذي كـلل بالموت مثل يوحنا المعمدان ، من الحدس يوحنا الحبيب الذي أُلقي في زيت مغلى

## يعقوب رمز كنيسـح العهد الجديد :

الخذ حق البكوية عندما نظظر اليها أخوه الاكبر بعين الاحتقار ، وهكذا ايـضا اخذت الامة الامـغر المسـيع ، الابن البكر ، عندما رفضـته الامة الاكبر بقولها (ليس لنا ملك الا قيصـر) $\}$ انتزع الشـعب الاخير بركات (الشعب) الاول من الاب ، تمامـاكّها انتزع يعقوب

البركة من عيِسو. (1)

## 208

## 88

التسليم الرسولي :
يسوع المسيح رينا.. بينما كان يعيش على الارض قد اعلن عن شـخمـه ،



 اليهودية واسسوا الكنانس هناك ثالث خرجوا الى العالم ليكرزذوا وسط الامم بنفس الـا
 الكنانس الاخرى اغمـان الايمان ويذار التعليم يوما"فيوما"، فهى ثمار الكار الكنانسِّ


برابطة الحب الاخوي..







 بالموت مثل يوحنا المعدان ، من القدس بوحنا الحبيب الذي آلقي في زيت مثلفي

## يعقوب رمز كنيسح العهد الجديد :

اخذ حق البكورية عندما نظر اليها أخره الاكبر بعين الاحتقار ، وهكذا الايضـا

 انتزع الشـعب الاخير بركات (الشعب) الاول من الاب ، تماما"كما انتزع يعقوب

البركة من عيسِو.




:

بلزمـنا ان لا نندهش من وجود الهرطهات، لانه هد سبت الرب فأنبانا بقياهـوا


## الكنيسح ومدانيخ سع برياط السلام :







$$
10
$$

$$
\text { محققين كلام الانجيل في \} اتي ب:1:r-r|. }
$$

اننا نجتمع لنقرا كتبنا المدسة إذ أننا دانما نشعر بإحتياجنا إليها، وبك



(1) Apologeticus, 39.
(2) Tert : the prescription against heretics 1 .

وُنغي في جزيرء بعبدة ، ميا بنا نعاين ما تعلمته الكنيسة وما علمته. (1)

## العبادء المسيمغ :






 الوأت نغوي نسكنا وتمذتنا، واما رثوسـا فهم اولثل الشيوخ الموقرن الذين نالوا كرامتهم لا شرانها بثمن بل بـخمُالهم النبيلة لانه لا ششي يتكر ان يشتري الامو

الـختمة بالله..

راها العطاء فنحن نقدمه عن طواعيه لنمنع رصيدا" من الرحمة لاننا لا ننفق من اموالنا فنى اتامـة الولاتم او حفـلات الشـرب او المــغب الغيـر لاتق، لكنـنا
 بهم سـينة حيانهم والكادحين في المناجم او المنغيني الى الجنر البعيدة او الذين

 بعفهـ البعف لانهم هم أنغسهم يكرهون بعضهـم بعفـا"، انظروا كيف بستعدن ان يموتوا من اجل بعفهـه البعض ، وهم يستعجبفن اننا ننادي بعفضنا بلفـة الخوة ، والذين يتعجبون من اجتماعاتنا التي نعبر فيها عن حبنا العميق بعـفـا
 وتبـل ان نجتمـع للاكل نتذوق اولا"الله بـالملاء ، وحديثنا يدود بين
(1) De Praescriptione Haereticorem, 20, 21, 32, 36.

الكنيسغ والشيطان :
ملانكته. الكنيسة ، تحت يد الاسقف نشـهد اننا نجـد الشيطان وكل موكبه ، وكل
المبنى الكنسى :
تسكن حمامتنا في بيت بسيط ، في مكان مرتفع مفتوح على الدوام ومملوء
ليل نهار ، وقد دُعيت الكنيسة بيت الله. (r)

الكنيسـح سـفينة العهد الجديد :

ترمز السفينة للكنيسة التي تقارمها اموأج الاضنطهادات والتجارب والرب في


يبكم العالم ويرد السلام لاولاده.
(1) Hallock, F. H., Church and State in Tertullian, ck q, 1934.
(2) Chapter 3.
(3) Tert. de fug 3. de Idols 7, de pudic 4, de spect 25.
(4) de Baptis 12:7.

ويالاجمال كل الذين يعانون من انكسـار سـفينة حياتهم ، او الـفـطـهـدين لا

(1).
الكنيسـة مسكن الله مـ الناس :

فمن ذا الذي اصابه أنى قط من 'جتماعاتنا و اننا نعيش في تجمعاتنا تماما' كما نعيش عتدما نفترق عن بغضنا بعضا"، فـحالنا في حياتنا المشتركة مطابق لحياتنا كأفراد، فنحن لا نوذي أحدا" ولا نزعج أحدا، وعندما يتقابل الستقيمون



الكنيسح امنا والمسيع أبونا :
دعا ترتليان الكنيسة أماَ (Ad mart. 1) وقال في تعليقه على الملاة الربانية، ان الدعاء بلفظ (أبانا) يتضـمن استغاثة بالابن وافتراض ام معهما هی الكنيسة De bapt. 20 وجـاء فـي كلامه عـن المعـموديـة (Domina mater ecclesia)
(دخولكم الى بيت امكم لاول مرة).

الاكنيسة ودديعة الايمان :

الكنيــة مستودع الايمان وحاميـة الالهام وهـى وحدها وريثة الحقو وصـاحبة الاسفار المقدسة وحافظة العقيدة ، وهى وحدها ويــــه الرسـل الشـرعيــة ، كنيسة

الرق القدس.

[^3]
## الكيسي

## أقدحج

ע خلاص لاحد خارج الكنيسة :

راحاب [ يشوع ץ \} تـل الكنيسة سريا", الحبل القرمزي يرمز الى دم المسيح، ,الذبن في بيتها مم فتَط الذين خلموا ، فإن اراد آحد ان يـلص فليات الى مذا البيت حيث دم المسيح علامة فداء لان ذلل الدم كان لدينونة القاثلين دمه علينا
 فبالنسبة اللذين يتحدثن مـقاومين علامته يكون دمه الحقاب، لكنه اللـخلاص اللذين يرُمنون فلا ينبغى ان يـخدعن احد نغسه لانه خارج مذا البيت، أعني خارع الكنيسة لا يخلص احل.. وعلامة الذلاص (أي الحبل القرمزي) قد تدلت من نافذة لان المسيع بتجسـده فد أعطلا الاطلالة على نور الللهوت كما مـن نافذة حتى ينال الجميع الذلاص بهذه العلامة الموجودة في بيت تلك التي كانت زانية في بوم من الايام وقد تطـهرت بالماء والیعح القدس ويدم ربنا ومـخلمنا يسوع المسيع

الذي له المجد والقوة الى ابد الآبدين آمين.

## مصير الذين هم هارع الكنيسح :


 ياتي وقت يفتح الرب فيه كنز الكنيسة لان الكنيسة الآن مغلقَ وآنيج الغضب فيا فيها مع آنية الرحمة
 الكنز فالآنية الخاطنة ليست آنية غضب لأنهم عبيد لم يعرفوا مشيئة ريهم بعد ولم
(1) Hom. in Lib. lesu Nave, iii

高

> Anve

زكر الشهيد يوستين ممارسة سـر الافخارستيا في الفمل الخامس رالستين




(الافـنارستيا) جسد ودم يسوع الذي هـار جسداْلاجل خلاصنا ).
ورهـف الشـهيد يوستِن في الفمل السـابع والستـين من دفاعه قَداس الاحـد


وتكلم الشـهيد يوستين عن تقديم خدمة الاسرار اللغاتبين وعن الاغابي وأعمال
الرحمـة لليتامىي وا الارامل والمحتا جِن والسـجناء والغرياء التى هـى من صـميـم عمل
(1). الكنيسة
(1) Justin le martyr, premiere Apologie, ch. 67.

كانـوا منذ بداية الزمان ، وحباْفي الكنيسـ جـاء المسـيح اليها وشـارك اولاده فئ
 التي ا حبـا - حتى يكثر من اعداد الدا خلين فيها وينميها بالفهباتل وِبا لمحبة التي


> الوعد للحديس بطرس :
 القديس بطرس ( انت هو المسيح ) حين لاُيستعلن لنا ذلك بواسطـة لحم ودم لكن حين يسطع في قلوينا النق مـن الله الاب في السـماء بطرس حينتذ ُبقال لنا ( انت بطرس ) لان كل تميذ المسـيع هو مـخرة بعد ما


بركة الكلمات والاعمال والافكار التي في كل منها ثتبنى الكنيسة بواسطة الله.
هـياء الكنيسة العنوس :
يسوع نور العالم.. لذلك يـقول لتلاميذه (انتم نو العالم) (فليضين نوكم قدام

مار التلاميذ نوراْمستمداْ من الشمس الحقيقية قادرين على إنارة الآخرين: الما
مـلطان مغاتيع ملكوت السموات :
الذين يزعمون انتسابهم لدرجة الاسقفية ، ناسبين لانفسهم القول الالهي (iانت
(1) Comm. in Conticm Canticorum ii lommatezoh 14, P. 418
(2) Comm. in Mathaeum, xii. 10.
(3) A. N. F. vol 9, p. 310f.

يتموهـا [ تابل لو YV:IY [ الآن فالداخل الم الكنيسة اما ان يكون (اناء غمسب) أو (اناء رحمة) ، اها الذارج عن الكنيسح فهو ليس اياْمن الانانين ، واني احتأع الى تسمية أخرى اطلقها على الانسان الذي يبڤى خارج الكنيسه ، وكما اعلنت بثقة انه ليس اناء رحمة فانني اقول معتمداْ على منطق الاشياء انه لا يمكن ان الان يدعى اناء غنـب بل مو اناء مـحفوظ لشـن آخر ، وقد ادعم كلامـي بدليل من الكتاب المقدس ، يقول الرسـل بولس (ولكن في.بيت كبير ليس آنية من ذهب
 لهذا فالذارجون عن الكنيسة هـ آنية لم تتطـهر فصارت آنية خزفية للهوان ،

لكنها ايضا" مطلوية وذنرية التواجد داخل البيت. (1).

## الكنيسZ جدية جدم ا'لذليةZ :

لا أريدكم أن تفترهنوا ان (عرس المسيع) \}قابل رو Y:
 منذ تأسيس الحالم ، بل انني اتبع القديس بولس في إفتفاء اصـل هـذا السـر باكثر عمق جبل تأسيس العالم ، لان المغبوط بولس يقول (إختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكونُمقدسين) [اف ا:عه
 بين الانبياء وقد تنبا بهذا السر العظيم سـر المسيع والكنيسـه حينما فال : لهذا
 , رالقديس بولس يشير بوضنوح الى هذه الكلمات حين يقول (هذا السر عظيم اقول
 الكنيسة حتى بذل نفسه من اجلها مقدسا"اياها بغسل الUـ) بذلك يوهنح وجودها من قبل تأسيس العالم ، لان كيف احبها وهى غير موجودة، من غير شت هى وُوجدت ولهذا احبها لان الكنيسـة وجدت في كل القـ القيسـين الذين
(1) Hom. in Jeremian, xx. 3.

هن بـهانه الكنيسـة عمـود الحقو والمعين الاكيد له ، حيث يسـكن فـيها ابن الله بكماله.

## الكنيسة بيت الخلاص :

الكنيسة هـى الفلل الحقيقى الذي فيه وحده يـجد الناس الخـلاص ، والبيت الحامل علامة دم المسيح ، خارجه لا يوجد خلاص ، فهى تشبه مدينة مدصنـة من يبقى خارج حمبونها يُوْسر ويُقتل بيد العدو..

$$
\begin{aligned}
& \text {.يدخل الناس بيت يسوع وذلل بحياتهم بروح الكنيسة ، لانها وحدها المفسر } \\
& \text { الامصيل للإنجيل التـي قبلت من المسيـح النـو الذي يضـــن على الجالسـين فـي }
\end{aligned}
$$

## العبادء الكنسـة للكنيسة الواعـه :

كل انسان يمملى ويرتل لله بتسابيع قدر ما يستطيم ، وباللغة التي يعرفـها والرب الذي هو إله كل لسان على الارضن يسمـع الذين يملون اليه بألسـتهـم الخاصة، وكان لجمميع صوتا" واحدا" وهـلاة واحدة ، انما بلهجات هذا عددها..!!
الكنيسـة جسد المسـيع :

$$
\begin{aligned}
& \text { يعلن الكتاب المقدس عن جسـد المسيع الذي يـحييه ابن الله انه كنيسة الله في } \\
& \text { كليتها ، فكما تُحيى النفس الجسـد وتحركه هكذا يقيم (كلمة الله) جسـده كله المه } \\
& \text { ويـحركه الني مو الكنيسة ، عاملا"مـع كل عضنو ما يليق به لاجل نموه.حتى } \\
& \text { لاتعمل الاعضاء شيئا" بعيدا عنه. }
\end{aligned}
$$

(1) Disput. um Mereacl 15 .
(2) A. N. Frs., vol. 4, p. 653.
 الـنلص وُيعلمون ان ما يريطونه على الارضف يكفن مربوطا"في السماء وما يـطون

 المول يمكن بالصمواب ان يمتد إليهم ان كانوا موزهلين ليبني المسيع الكنيسة عليهم


سـعاوحة الكنيسح :

لتنس الارض وتمعد الى سـحب السماء.. لتبحث عن خيمة الله [الكنيسة] حيث
دخل يسوع ليعد لنا طريقا"، فيظهر امام وجه الله يشفع لاجلنا. (Y)
الاعتزاز بالكنيسـع :
نحن في الكنيسح ، نـحن من الكنيسـ، ، انا رجل الكنيسح ، اعيش في ايمان
المسيع واقيم وسط الكنيسة.
فالعلامة أوديجين يعتز بكنيسته ويفخر بها ، فهو يراها كنيسة المسنيح نفسه ، رالمسيح إنما مو مسيح الكنيسة ، التي مى ام جميع المسيـحيـين ابنانها.. لذلك
 الكنيسة ، لانَ تيقن ان المعرفة الني تغير حياة البشـر وتغودهـم الى الحـياة

المدسة تأتي فقط... من المسيح ، وان المسيع يوجد فقط في الكنيسة المملوءة .
(1) Comm. in Math. xii. 14.
(2) In Num. Hom. 3.
(3) Origen, On First Prirrciples, N. F.

61-78:

## 象

تحيز القديس كبريانوس بإهتمامه بإدارة كنيسـته وحل مشاكلها فكتب لهذه الغاية لا لمجرد البحث في علم الاكليسولوجي.. وجاءت ابـحاثها ورسـاته من واقع اختباره الرعوي.. ومن اشـهـر كتاباته الكنسـية ، رسـالته الشـهــرة فـي هـا الموضوع De ecclesia unitate

ويرى القديس كبريانوس في فمية سوسنة رمزاْ للكنيسة التحررة من الخطية الكنيسة النقية سواء النقارة العقائدية أو النقارة السلوكية.

## خطلوء الهر.

ان الشقاقَ والهرطقَّ من عمل الشيطان وانهما اشد خطراْ على وحدة المؤمنين من الاهنطهاد ، وانهما يهدمان الايمان ويفسدان الحقيقة ، وانه يتوجب على كل مسيـحي ان يظلل في الكنيسـة الجامعة وانه لا يوجد !لا كنيسة واحدة.. والمعلمون الكاذبون أسرأ من الساقطين ، إذ ليس لنا نحن والهراطقة اله واحد ولا رب واحد، ولا كنيسـة واحدة ، ولا إيمان واحد ، ولا جسـد واحد ، فمن الواضـح انه لا يمكن ان تكنِ المعمودية مشتركة بينتا وبين الهراطقة ، إذ ليس بيننا وبينهم شـركة.
1مومة الكنيسـة :

لا يستطيع احد ان يأخذ الله ابا"له ما لم يأخذ الكنيسـة أما"، فهي عروس
(1). المسيع النقية الطاهرة التي لا تزني الا
(1) Unity of Ch. 6.

الذين يدعون عيون لهم بلا شـك نـور الفهـم والمعرفة ، أخرن يُدعون آذانا

 هنعه الرب لاسراتيل ، انها الكنيسة المتعددة المواهب التى تحتاج لكل عضبو أيا
(1). كان.

المسيع والكنيسح :
يرى العلامة اوريجين في سليمان صورة المسيح وفي العروس الاكنيسة.
الكنيسنة جسد المسيح المنظور مدينة اللد التانسة على الارض التي لا خلاص
بدونـها . لان الهـلاص لا يـوجد الز في الـكنيسة حيث دمـ الذي امـرّن لاْجل
خلاصنا ، ولهذا لا يقوم ابمان خارجها ، ايمان الهراطتة ليس بايِان. (r)

الكنيسـ تهار العالم ونوره :
المسيح هو نور الحالم الذي يضنى الكنيســ بنوره ، وكما يستمد القمر نوره من الشمس فينير الفلام ، هكذا تستمد الكنيسة الند من المسيخ لتفمئعلنى الذين
(1) Comm. on Song of Songs $2: 8$.
(2) Gcs, 1925, Tollinton, R. b, Selections from the Comments and Homilies of Origen, [ Lond. 1929 ].
(3) Hanson, R.P. C., Origen 's Doct. of Tradition. Jth., 1948

$$
\begin{aligned}
& \because y^{2}+x^{11}
\end{aligned}
$$

إن البساطة يـجبْ انتْعرف في كل الكنيسـ ، وكذللٌ المببة ينبغم ان
 اللطف والرقة والوداعة كـا هو الحال بين الحملان الوديعة.. لكن ماذا ينجم عن وجود ذناب متوحشَ ؟ وهم الهراطقة هند المسـيح المنفملون عن الكنيسـه ، وما الـا
 متوحشون في الكنيسة ؟

يـجب علينا ان نهننز انفسنا عندما نعزل امثال هـؤلاء الناس عن عضوية الكنيسة حتى لا يكونوا عوامل افساد بالنسبة للحملان والحمام الذي في كنيسة الله بمدورهم المملوءة سما" رحقدا.

## سلطان غغران الخمطايا :

ان سلطان حل الفطاة 'أعطى للرسل وللكنانس التي اسسوها إْ آرسـلو! هن الله وُأعطى أنيْا"للاساقفة الذين خلفوهم..)

الولادع الكنسية (العنصوية) :

طال كانت ولادة المسيحى تتم في المعمودية ، وطال ان الولادة بالععمودية لا تحدث ! الا مع العروس الوحيد التي المسيح ، التي تسطيع روحيا"ان تلد ارولاد الله، فأين يمكن ان يُولد من لم يكن ابنا للكنيسة.
(1) De Catholicae Ecclesiae Unitate, 4-7.

لقد برهن انه لا وحدة ولا سـلام يمكن ان يُحفظ ما لم يطلب الاخوة بعضهـم البعض خلال الاحتمال المشترك ، وما لم يـففظوا رباط الاتفاق خلال المشاركة في الصبر ${ }^{\text {(r) }}$




ان ${ }^{\text {( }}$ (r)
يقول الرب : (فـي بيت واحد ُيوزكل ، لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج)
 يـوجد بيت للمُومنين غير كنيسة واحدة ، هذا البيت ، هذا المأرى لوحدة الروح القدس آشير اليه راعلن عنه حين فال (اللهُ 'رسكنُ المتوحدين [ذري الفكر الواحد]


لذا فهى بيت الايمان.

الكنيسة لا'توجد منقسمة ولا منفصلة ولكن مرتبطة رمتحدة بواسطة الاسـاقفة الذيـن يكونون مـعا"بإتحـادهـم الواحد مـع الاخر جسـما"متمـاسكا"للكنيسـة , الاسقفيات كلها واحدة ، واذا اُقيم اسقف على جزء منها فكأنه أقيم على الكل، كأشعة الشمس فهي كثيرة ولكن النور واحد فإذا انفصل شعاع عن النور فهو لا
(o)..يوجد لان وحدة النور لا تسمع بالانقسا
(1) Unity of Church, 5.
(2) On the Advantage of Patience, 1.5
(3) Unity of Church, 8
(4) On Mortality, 6.
(5) St. Cyprian, Ep. 60. 24.
(يقول الرسـول : لا يغركم احد بكلام باطل ، لانه بسـبْ هـه الامور يأتي
 للانخداع بكلمات أبناء المعمية الباطلة والاشتران معهر في فسادهـم. اهرب من مثل هذا ، اتوسل اليل يا من تسكب صلوات يومية للرب ، با من ترغب فـي ان ان تنسـعب المى الكنيسـ خلال رأفات الله ، يا من تصـلي من اجل سـلام الله الكامل
 الذناب التى تفصل القطيع عن الراعي ، تجنب لسان الشـيطلان السام ، الذي هو مخادع وكذاب منذ تأسيس العالم ، يكذب لكي يخدع ، ويدا هن لكي يضر ، يـع بالحسـنات لكي يبث شـريدا"، يـعد بالحياة ليقدم مـوتأ.، يعد بالسـلام حتى لا يتحقق السـلام ، وبالخلاص حتى لا يـبلغ الذاطمي الخلاص ، ويعد بدخلول الـا

(1).. خارج الكنيسـة

وخدا الكنيسـ :
الكنيسة هى كمجموعة حبوب القمح التى تتحد معاْلتوزلف خبز الشكر ، وهى
الام التي تخنم في حضنها جميع اولادها فتجمع شعباتكاملان بجسم واحد وعقل , ااحد ، كمـا ان الاسقف في الكنيسة فان الكنيسـة في الاسـفف ، ومن لا يؤيد

الاسقف يخرج من الكنيسة.
الكنيسة الواحدة تمتد بئمارها المتزايدة المنتشرة بين الجمهور كأشعة الشمس الكثيرة مـع ان النود واحد ، وكأغمـان الشـجرة الكثيرة لكن الجذر واحد ، هـكا غطست الكنيسة في نو الرب لترسل اشعتها على العالم لكن الند واحد يبلن كل
(1) Ep. $39: 6$

## 四 <br> 

إحتوى كتاب التقليد الكنسي على تعاليم كنسية اصـيلة تتعلق بكيفية سيـامه الاسـفـ والصـلاة لاجله وممارسة سـر الافـذارستيا وصلوات التبريل المقسيـة

التدبير الكنسين.
,الكنيسة فـي نظر العلامة هيبوليتيس هى وحدها ناقلة الحقيقة لتتابع البركة الرسولية فيها ، وهى عروبس المسيح (اللتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر وعلى


$$
\begin{aligned}
& \text { ويرى العلامة هيبوليتيس ان الكنيسة هى جماعة المقدسـين العائشين بالتقوى } \\
& \text { وخوف الله ، ودأى سوسنة العفيفة رمزا"الكنيسة.. (1) }
\end{aligned}
$$

والكنيسة فی نظـر القديس هيبوليتيس الروماني تــنح الايمان بالنعمة الكاملة (ان الروح القدس يمنح المستقيمين في الايمان النعمة الكاملة ليدركوا كيف ينبغي على الذين يرأسون الكنيسة انُيُلموا الغير وان يحفظوا كل شئ)

الكنيسح وا حدك وعريسـ4 وا مد :
كما كانت بيوت العبرانيبين عديدة لكنها تُحسب كأنها بيت واحد ، هكذا مهـا كثرت الكنا نُس في المدينة والبلدة فهى تمـل كنيسة وا احدة المسيح الذي هو كامل

غير منقسم في بيوت متنوعة ، !! يقول بولس نفسه اننا راحد في المسيح. (r)

[^4]
## الفlلك واصد والكنيسـ واصدغ :

لكي يبين لنا بطرس الرسـول ان الكنيسة وا حده ، وان اولئلن فقط الذين هـ داخل الكنيسة هم الذين يخلمون ، قال : في فلك نوح خلم قليلون - اي ثماني انفس فقط - بالاء ، الذي على مثاله يخلمكم انتم ايضا بالمعمودية. فهو يبرهن ويبين ان فلك نوح الواحد كان رمزا"للكنيسة الواحدة ، فان كان في زمان معمودية العالم التي بـا تم له التطهير والفداء فد اهكن لاحد ان يخلص وهـو الهو خارج فلل

نوح ، لكان من المُكن ان يحيا من هو الان خارج الكنيسة.ل الا
كرامة الاسـغف وضدام الكنيسـح :

الكنيسـة تأسـست على الاسـاقفة (وأنا اقول لك ايضـا انتت بطرس وعلى هذه
المخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها ، واعطيك مفاتيح ملكوت


## حيا الكنعسـة :

من يبقى خارج الكنيسة فهو خارج معسكر المسيح.
ليس مسيحيا"من هو ليس داخل كنيسة المسيح. (ا)
!إذ كيف يمكن ان يكون احد مع المسيح ان كان لا يحيا داخل عروس المسيح •

(1) Epist. LX VIII, 2.
(2) Cyprian, Ep.. 26. 1.
(3) Ep. 40. to Cornelius.
(4) Ep. 43. to Antonius.
(5) Ep. 42. to Corneliu

## 

0

$$
\begin{aligned}
& \text { اختلف الاباء في معمودية الهراطقة والمنشقين لذلك كتب الاسقف القيمري } \\
& \text { فرميليانوس رسالة عن وحدة الكنيسة ليشجب فيها معمودية الهراطةَ فيقول : } \\
& \text { السلام من فرميليان الى كبريان ، ان كنا بعيدين بالجسد ومنفملين بالحس وا وا وا وا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لقد طلب داود ان يسكن في بيت الرب طول اليام حياته ، وقد جاء الاء في الوحي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الملانكة متحدة معنا لـ قيل فيهم هذا القول وهم في السماء عانشون. ولكن الرين كما }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ومنقسمي الاراء لا يطلبون الرب الواحد بفكر واحد وعزم واحد بل بآ بآراء متفرقة } \\
& \text { حتى انهم لا يتحدف لا في اقوالهم ولا في تعاليمهم. } \\
& \text { ركتب ايضا" عن عدم قانونية المعمودية غير الكنسية قانغلا (إذا كانت عروس } \\
& \text { المسيح التي تلد ابناء لله واحدة وليست عرانس كثيرة ، والزانية والفاسقة ليست اليا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) . }
\end{aligned}
$$

(1) Hartel, W., corp. Script. Ecc. Lat., vol. 3, cols

810-827: wallis, R. E., Anl 8, A. N. F., 5, 390-397; Bayard
L.,St. Cyprian, Corrrspondance, paris, 1925

لان الاجتما ع واحد والبيت واحد ، انها الكنيسة الواحدة حيث يؤكل جسد

بأكله في موضن آخر يُعافب كشرير ولص.
الكنيسح المتسربلة بالشمس :
راضنح جدا"انه قمد بالمرأة المتسربلة بالشمس "الكنيسة التي امدها الآب
بكلمت إذ بهاوزها يفقت الشمس"...
ويشير بقوله (القمر تحت رجليها ) الى كونـها قد تجلت بمـجد سـماوي يفقت القمر، (واثنى عشـر كوكبا" علمى رأسـهـا) اشـارة الى الاثنـى عشـر رسـولا الذين

اقاموا الكنيسة. (r)
(1) The Pasch History.
(2) A Treatise on Christ and Antichrist $60 \& 61$.

（1）Methoudius ：Banquet of The Ten Virgins，5：8．

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

$$
\begin{aligned}
& \text { |لمسيع عريس الكنيسـا : }
\end{aligned}
$$

الكنيسة تزداد كل يوم عظمة وجما لا＂خلال وحدتها بالكلمة وشركتها دعه ، هذا
الذي ينزل الينا خلال تذكر آلامه．．
لقد نزل كلمة الله المى الارض لكي يتحد بنفسـه مع عروسـه ، مانتا＂بإرادته عنها ، لكي يجعلها هجيدة وبلا دنس وكاملة الطهر، وإلا ما إستطاءت الكا الكنيسة ان تتمـخف باولئل الذين يؤمنون وتدهم مرة اخرى ميلادا＂جديدا＂بـحميم التجديد والولادة الجديدت ، لو ان المسيح لم يمـت ايضـا، ولو لم يتـحد بنفسـه مـعها ، ويمنحها السلمان من عنده ، حتى يقدر هوّلاء جميعاتان ينموا ، ارلنل الذينّولدوا فى جرن المعمودية（وليمة العشـر عذارى ب：＾）．．．ان المعموبية على الدوام هـى تجديد ميلاد المسيـيـين ، بإلقانـهم في موت المسيع ، والافخارستيا تهيـن لهم
 القاتم ، وهكذا يصـير العمل كله للعضوية المسيحية السرانرية الكنسّية ، وهى تعبير عن الحب والسر الزيجي ، فالزواج بين المسيح والكنيسح الذي حدث على
（1）．الصليب، يستمر في الكنيسة كلها بالمعمودية والافخارنبيتيا الاليرا
الكنيسـة غلل السـماويات ：
تنبأ اليهود عن حالنا ، اما نحن فنتنبا عن السماويات ، حيث ان الخيمة هى رمـز الكنيسـة ، وامـا الكنيسة فهى رمز السـماويـات ، لقد امر اللـه الالعبرانيين ان
（1）Quasten ：Patrology．vol．2，p． 13213

لقد هنرب البابا أثناسـيوس جذوه عميقا" جدا" فـي تربة الكنيسة ، وكان لا



المسيح هو نفسه الكنيسع في المنظو الاثناسياني.

## الايمان الثالوثى شــرط الانضمام للكنيسة :

ان الاالوث غير قابل للتجزنة ، إنه متساوي.. ومن ينتزع شيئا" من الثالوث لا لا ينال شيئا بل يظل عديم الجدوى ، ولا يحسب انه انمـم الم الى الكنيسـة (اي صـار (r). عضوا'في الجسد

مفهوم الكنيسة :

ان البيت الذي أزتمنت عليه ايها الاسقف هو (بيت السماء) الكنيسة التي على الارض التي قال عنها يعقوب ان هذا هو بيتالالله ، وهذا هو باب السماء ، لان الن
 الله "الذي على الارض"..."

السمع لاعرفك كيف ينبغي ان تمـجد الكنيسـة بكل مـخافة ، لانها مبنية فـي
السموات ، فان كان الجبل الذي وقف عليه الرب (في سيناء) مرة واحدة عندما
(1) Mohler, Athanas des Grosse und die Kirche, p. 122.
(2) Athanas, ad. Serap., 1:30.

$$
\begin{aligned}
& \text { cundil ili } \\
& \text { Egn } \\
& \text { (V7O-F\&A) }
\end{aligned}
$$

هنف كثيرا" من الامود الكنسبة العملية والعقاندية ايضا".. ودافع عن استقامة الرأي والنالوث.. ركتب رساله الى نوفاتيان يـحضه على العودة الى القطيم الالهي : الـي (إن كنت قد آكرهت على الخردج كما تقول أولم أن تعود بملء الرضا. فعلم
 الدفاع عن وحدة الكنيسـة لافضـل في نظره من الاسـتشـهاد لا لا لال الامتناع عن عبادة الاوثان ، ففي هذا مـحافظة على خلاص نفس واحدة وفي تلا محاكثة على خلاص الكنيسة كلها ، وفي هـا دليل على وحدة الكنيسة وموقفها هن المنشقين

وأيضا"نظرتها المرتدين وعودتهم لحضن الكنيسة.(1)
(1) Text And Trans; Feltoe, op., Cit., 59-62, (London. 1918),50.

الكنيسة في العـهد الجديد مى اسرانيل الحقيقي (الروحي لا الجسدي ) فيها نحتفل ونشارك في فمـحنا الذبيح الجديد الحقيقي (لان المسيح الفصح قد قُدم
(1). (زبيحه)

وفي الكنيسـة جسـد المسيع حاضـر للموزمنـين وحاضر بصـة الموَمنين فهـم
يشاركون فيه وهم ايضا جسد المسيح الروحي السري ایى الافخارستيا ...

 وفى الكنيسة وحدها نلبس المسيح ونقبل الروح القدس ونبدأ تحقيق الملكوت عمليا' فقد دخلنا فيه بالفعل على مستوى غير منظور منذ الآن وحتى يكمل في الدهر الآتي

في الكنيسة وفي الكنيسة وحدها نقبل عطية شـركة الروح القدس الذي يُعطى فقط المؤمنـين.
الذى يقف عليه كل يوم.(1)
لان افتخار المدينة مى الكنيسح ، راسمها قد ملا كل الارض والسـماء ايضا،
لانـها مارت في مرضات عريسـها المسيع ، هـه التي لـم يُشْفق على ذاته من
(r). اجلها، ولكن بذل نفسه عن خرافها

بـبب الكنيسـَ تفرح السـماء مـعنا وكل كنيسـة الابكار المكتوية في السـموات
(r). تفرع معها

الكنيسـة الممتده
فى فكر القديسى اثناسيوس عن الكنيسة يتضنح انه يرى "جذوها في قلب
الههن التديم في برية سيناء والشعب المختارالذى يقوده الله نحو ارض الموعد ،



يُقلِ اللديس الثناسِيوس



 العالم وشـجاره وملقه ومتاعبه ومنيقاته رإزعاجه..
(1) P. G. $26: 1418$.
(2) D. P. 1:3: 5 تابل اوريجين 5 P. G. 11: 151 .
(1) القانون الــابع
(Y) القانون الثمانون
(3) Athanas, Letter VI, N. P. N. p. 532.

$$
\begin{aligned}
& \text { اععطى الناموس الشعب قد انتقل الم حال أفضطل وتطهر ، !ذ صـار الموفع الذى }
\end{aligned}
$$

كمـا ان الذلاص قد اتى فیى ايام نوع بواسـطة الخشـبة والماء ، وهـالك بدء خليفة جديدة ، وكما ان الحمـامة قد عادت الى نوح وقت المساء بغصـن الزيتون هكذا ، وكما يقولفن ، فإن الیِح القدس نزل على نوح الحقيقي منشـين الذليقة الجديدة ، حينما حلت الحمامة الوحيدة الروحية عليه وبتت عماده ، كمـا تظهر لنا انه هو هـو بعينه ، وبواسطة خشـبة المليب يهب الخلاص للموزمنـين ، كما انه هو ايضان ، الذى فی وقت المساء بمـوته وهـب الهـالم نـعمة الخـلاص ، لقد ُوجدت فى الـى (1). ذهن الله قبل الخليقة ومن اجلها خلق العـا
الترتيب الكنسـى:

انكم محتاجمن ان اقدم لكم فلك نوح كمثال الذى فيه كان نوح وبـنوه ، وذرجته ونساء بنيه ، فمـ ان الفلك واحد والباب مغلق ، لكن كل الامود فيه كانت مرتبه

إنها الكنيسة الجاهعة المقدسة أمنا جميعاع عروس المسيع إبن اللهُ الوحيد لانه

 عاقرا واصبع لها اولاد كثيرون الان..اقام الله بنفسه الكنيسة الجامعة كما قال بولس (اولا : رسلا ، ثانيا : انبياء ، ثالثا : معلمين ، ثم قوات ، وبعد ذلل مواهب
(1) St.Cyril Of Jerusalem: Cat. Lect.16:4.

ตوひ
(p |r|iol canill

## الخدام اععدء الكنيسـ :

أعمدة الكنيسة ليست فقط التلاميذ والرسل ويوحنا المعمدان الذى شهـد للنو الحقيقَى الذى للرب بسـوع المسـيح ، بل هـى كل الخدام الذين يـخدمون فـى الكنيسة ,أخذرا على عاتقهم مسئولية الخدمه ,أصبحوا نورا" بأعمالهم.

وحدانية وسـلامة التعليم الكنسى :
نحن نبتعد عن أرلئك الذين يحيون فى الهرطفة ونرتبط بالمحبة بأولين الذين يحيون فى النقاوة ، لكى يكون ثوب الكنيسة مقدسا وحتى لا يكون لنا أى شركة مع الهراطقة.

بركات الكنيسـ بيت الله :
(أدخلنى إلى بيت الخمر) [نش Y : ع] ،وبيت الخمر هو بيت الحب (الكنيسة) حيث تزود العروس. بالرانح وتتغذى بالتفاح (الاسسرار) وعن طريق جروحات المحبة الغالية (الصليب) إستقبلت سـهمـه الذى بيده اليـيمنى... حبث السماء الهـف الاسمى

الكنيسـة ! متداد لالجسسـ الالهى :
لقد علم يوحنا المعمدان بهذا التعليم حيث قال لليهود بأن (الحجارة نتحول وتصير أولادا"ْإبراهيم) [مت ا : 9 ) ، وهذه هـى رسالة الكنيسة حيث تستقبل الحق خلال نافذة إلانبياء وعمل الناموس . وفى الواقع كان الناموس فى العهد القديم يقف كعانط وسياج يـخفى الحق خلفه وكان يمنع ظل الخيرات أن يأتى

شفاء - تدابير - رانواع ألسنة) وفيها كل انواع الفضـائل ، اعنى الحكمة رالفهم

 الامنطهاذات والمحن توجت الشهداء العاء القديسين بأكاليل الصبر المزهرة المختلفة ،


 الله كما هو مكتوب قد جعلها ملجأ سـلام.. لو تكلمنا عن الكنيسة لاحتجنا لوتا لوقت
 ملكوت السموات ونرث الحياة الابدية محتملين كل الاتعاب من اجل شركة الرب.

$$
\begin{aligned}
& \text { حين مـنع الكنيسـة التى هـى جسـده ويناهـا على الحب خلال نـو الانسـان } \\
& \text { جعلنا نتـحد كلنا ونمير واحدا"في كمال واحد الى قياس قامة ملء المسيع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الجسد ، واعطى الكنيسة طهارته حيث نرى في الكنيسة نقاوة غير المنظور مثل الم } \\
& \text { إنعكاس النو في المسـاء وهكذا فإن اصدقاء العريس يرون شـمس البر حين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بإنعكاس نوره على الكنيسة. }
\end{aligned}
$$

يمـد العريس عروسه ويقول لها اختي.. ثم يقول لها ايضـا"العروس.. هـى
اخته لانـها تمـنع مشينته ، وهى عروسه لانها قريبة جدا"اليه ومتحدةً معه.. وهى
جنة مزدهرة لانها تحمل فـي داخلها كل انواع الاشجار المثمـرة الجميلة، حيث
يوجد فيها التين الحلو والزيتقن المثمر والنخيل العالي والكرمة الما المـلؤوة بالعناقيد
ولا يوجد فيها أي أشواك أو أشـجار غير مثمرة.

## المسيِ يقود الكنيسـة :

والان كمل طقس الزواج وتم زفاف الكنيسـة اللمسيع الكلمة كما يقول يوحنا
 ,العريس كان فوق الصليب ، والللانكة انتظروا رجوع ملكهم (صعود المسيح)، وهو الان يقود الكنيسة الى تلك البركة التي تُتاسب مكانتها.

## :سع واحد ومواهب متعددا :

لقد قَسنا بقداسـته هو عن مـريق الاتحاد بـه رالإشتراك في أسـراره خلال

إلينا ولكن فى العهد الجديد بعد أن جاء الرب يسوع نقض هذا الحاجز وجاء نود
 التجسد الالهى واڤناء لكل المؤمنين داخل الكنيسة وهكال الما عن طريق التجسد قام

الذين سفطوا.

## المريس يمب عرسع الكنيسا

الرب يسـوع المشـيع يتحدث إلى المرِوس المتكئة (الكنيسـه) ويقول لها قومـى





الإلهى الاكصلى.
الكنيسا رعيخ وامدء لراع وامد :
هـناك حرب واحدة فقط وجيش واحد فقط أيفضا"، وهذا يرمز إلى الكنيسـة
 هو الكنيسة تحت قيادة واحدة لعريس واحد هو الرب يسوع المنسيح.

الكنيسـة مستودع الحكمة والنعم الزلهية :
حكمة الله المتنوعة قد أعلنت الان خلال الكنيسة. كيف هـار الكلمة جسدا


 خلال الكنيسة، وُِعطى لهم قلبا جديدا"ْكي يدركوا اسرار الحكمة الالهية الاخرى.

الخطمية إذا كان يريد ان يـخدم بطـهارة.. (عيناه كالحمام على مـجاري المـياه،


(1) From glory to glory, texts from: Gregory of Nyssa's.
 الاغـمـان فئ الكرمة خلال الايمان به ركما يقول بـولس الرسـول (!بنـا جميعا
 نوع واحد ، ولكن تتعاون كلها معـا.. فالعـين لا تحتقر اليد والرأس لا تزدري بالرجل ولكن كله في توافتق كامل ولا تتعارض الاعضـاء مع بعضهـا البعض.. (رسل. انبياء. مبشرين. رعاة. معلمِين.. لعمل الخدمة.. لبنيان جسد المسيح).

الكتيسح والجمال الالهي :
ان الذي يثبت فـي الكنيسـة وينمو في الايمان والاتحاد مـع المسيع يشبه تلك
العروس التي خلعت البرقع عن عينيها ، وعندنذ ابصرث بوضنوع جمال عريسـا
الذي يفقت كل وهـف..

## الكنيسة والخلية الجديد区 :

ان تأسيس الكنيسة هـو إعادة خلقة العالم مرة ثانية ، لان أشعياء النبي يقول

 الآتي عليها مرارا" كثيرة وانتجت عشبا" صالحا"للذين فلحت منن أجلهم تنال بركة

من الله) (عبح
 (المعمودية).. ومن ينظر الى الخليقة الجديدة التي تنعكس على الكنيسـة فانه

يستطيم ان يرى ذالك الذي هو الكل في الكل..

الخالدمون بالكنيسـع :

كل من اقامه الله لخدمة الكنيسة يشبه الحمامة ، يجب ان يغسل نفسه من آثار

家
0لתْ:

## الكنيسح والفلل :

(الفلك الذى ظلص أرلئك الذين !احتموا فيه هـو صـوة للكنيسة المهابة العظيمة
(1) (الرجاء الصـالح الذى نلناه بسببها
1مومة الكنيسح :
!ن بركة المعمودية هى آداة الثالوث لاجل خلاص جميع البشـر ، إنها تمـير أما"للجميع بالروح القدس ،بينما هى تظل عذراء . وهذا ها يعنيه المزمو :(أبى الا (أمى قد تركانى أما الرب فقبلنى) وهو الذى أعطانى أما"ْالا وهى بركة المعمودية ، وأبا"هو الإله العلى ، وأخا"هو
الرب يسوع الذى !عتمد من أجلنا ...

تنجب الكنيسـة أولادا وهى فیى العالم خلال الالم ، لان الفضـيلة تستلزم الجزن والندامة تنشي توية للـخلاص بلا ندامة.. مـا أضيق الباب رأكرب الطريق الذى الذي
(r) يؤدى إلى الحياة

Man in
ه
وصذانية كيان الكنيسة:
(ركان لجمهر الذين امنوا قلب واحد رنفس واحدة) (í ع : : الوحدة ثمرة الايمان بالله ، ذلك الايمان الواحد ، لان جميعهم قد ولدوا من جديد فى براءة فى عدم موت فى معرفة الله فى ايمان الرجاء ، فلا إختلافات بينهم لان الرجاء واحد والله واحد والرب واحد ومعمودية التجديد واحدة ، فى وحدة الاتفاق , رالطبيعـة والارادة للمـولودين ميلادا" جديداْ بـطبيعة الحياة الواحدة فى الابدية

(1) De Trinitate 11.
(2) In Gen. 102.

$$
\begin{aligned}
& \text { الكنيسة التى تكون جسد المسيح الرأس ، وأُلئل الذين سلكوا فى ومـاياه قد } \\
& \text { بنوا حياتهم كبيت على المـخر الذى هو المسـيح ،لقد شيدوا قواعد واسـاسات } \\
& \text { البيت على الإيمان الصلب غير المنهزم ، الإيمان فى الثالوث الاقدس... } \\
& \text { فكر الكنيس2 : } \\
& \text { ان الرب هـو جزاء مجد لاولنـ الذين مـجدوه في أجسـادهـم والاتقياء الذين } \\
& \text { يـفظون فكر الكنيسة بإستقامة رالجديرين بأن يدعوا أرثوذكسيين. }
\end{aligned}
$$

الدوح القدس والكنيسـة :

لقد أسس المسيع كنيسته على الأنهار جاعلا ! ياها بمقتضى قوانينه الالهية قادرة على قبول اللقح القدس ، ومنها كما من يبنوع رتيسي تتدفق كل النعم كأنها ينابيع مياه حية.

الكنيسـح معمل الخلاص :

يدعو الكنيسـة عروس المسيع بل وأيضـا"أمنا وجسـد المسـيح السـري فيقول
 لدغة الحية كل من يغتسل فيـا ، والكنيسة إذ تبقى بتولا تمير أما"للكل بالروح

الكنيسح امنا والمسيع ابونا :

الكنيسة هى 'م المؤمنين رالمسيع هو أب لهم ، الذى منه تنبع كل أبوةَ مـا فى


الكنيس
! ان كل خاطئ هو خارج الرب.. وعندما ندخل إلى حضرته نترن عنا كل ما هو خارجى والخطايا وكل اللمموسات ، حتى ننعم بأمور أخرى ليست من هذا العالم ،لنشترث فى معرفة الله.. لانه ليس بـاضـع لـكان بالرغم من إقامة هيكل له.. لقد خرج قايين لانه حسب نفسه غير مستحق لمعاينة وجه الرب ، بمعنى إنه لم يعد له

فكر الرب. (*)

## الكنيس المثمرغ :

! ان أورشـلـيم المعـموة والمدن المحيطة تمثل الكنيسـة والمؤمنـين الأرثوذكس ، وئمار الغابات (الجافة) التى يفيض بـها الجنوب (حياة اليهودية) هـى التعاليم التقوية الثابتة للإيمان الارثوذكسى ، وأمـا ثمار الحقول (المزروعة) التى يفيض بها السهل فهى التعاليم الاخلاقية الوفيرة جدان...

البنا: الكنسى الحظيغى :

النلانق العاقلــة التى تنضـع اللتعـاليم والشراتـــع الالهِيــــة ، هذه هى بالحرى
(1) In Gen.
(2) In Gen. 135.

## المسيع راس الكنيسا

ان المسيع هـو رأس كل الكاننات من ملانكة ويشر ، رالاتحاد والرباط الكامل
بينهما يتم حينما يتجمع كل شـن تحت رأس راحد وينال من فوت رباطا "رثيقا" لا

لقد جعل الملانكة والبشـر مملكة ,احدةً. جمـع الكلن تحت رأس واحد بعينه
(1) . مقيما" رباط الوحدة من فوق الملان

## الكنيسبح مله المسيع والمسيع ملع الكنيسغ :

(الجسـد هو ملء [تكميل] الرأس، والرأس ملع [تكميل] الجسـد) وهذه هـى آية
التجسـد : إخلاء الابن لنفسه وارتباطه بـنا نـحن الضلانت البشـرية الضـعيفة
 الكامل بذاته ان يكتمل التدبير بالكنيسة وان يربط نفسه بها كمـلص وفاد وانـانس لها ، وإلا فالنعمـة التي استحون عليها من اجلنا لا يوجد من ينالها (كالطيب الكانت على الرأس الذي ينزل على اللحية ، لحية هارن النازلة على جيب قميمه ومثل ندى حرمون النازل على جبل سينون ، لان هنال أمر الرب بالبركة والحياة

الكنيسة هـ تمام المسيح.
(1) In Eph. Hom. 1.

حب السلطة !! ليس شـن يثير غضـب الله مثل انقسام الكنيسة ! نعم وإن مارسنا

## :



```
    هيكل ، وكلكم معا"ميكل الله يسكن فيكم بكونكم جسد المسيح وهيكل روحي. \
```



```
                                    جسدا",احدا"، ويقتربون إليه في علاقة قويه الغاية. 
                            (1) الكنيس، ها هى إلا بيت مبني من نفوسنا نحن البشر)
```


## اسم الكنيسة :





```
                    العضهويح الکنسي% :
        (اللدو الحركN لالعهو الکنسى والمواهب)
```

الجسد يتكون من اعضاء ، مكرمة وغير مكرمة ، ليس للعضو الاعظم ان يـتقر

(r) المقدار كغيره ، لكن كل راحد يقدم ما تدعو إليه الحاجة الا
يوجد نوعان من الانفمال عن جسد الكنيسة ، الاول حين تبرد المحبة والاخر

نقطع انفسنـا عن ( ملء المسيع ) ، وليس شـي يسبب إنقساما"فى الكنيسـة مثل
(1) In Eph. Hom. 10.
(2) In 1 Car. Hom. $1:$ 1. Pg. $61: 13$.
(3) In Eph. Hom. 10.

## هاعلية ويركات العبادء الكنسية

الكنيسـ سـماوية بل مى السـاء ! لفد تادنا المسيع مرتفعا بنا الى السـعاء .
(1). ${ }^{(1)}$

> كنيسة ولود :

كانت الكنيس2 عاقرا" لكنها كسارة ايضـا" مـارت اها"لابناء كثيرين ، حبلت
بهم خلال وعد الله الذي جعل من سـارة اها"
الكنيسـ شلا التماع :
Ty-"وتعد تفاصيلها مثالا Mysterion ان تمعة الطوفان تعتبر احد السرانر الامو حادمة. فالفلك مـو الكنيسـ، ، ونوح مو المسيع ، والحمامة هـى الیِ pos

 حفظ مقط ، اما الكنيسة فتعمل اكثر من مذا ، فعلى سنبيل المثال ، قد استوعب الفلك الحيوانات عديمة العقل وحفظلها سـالة ، افا الكنيسة فتقبل الناس الذين لم يقبلوا الكلمح Logos رهى لا تحافظ عليهم مقط بل هى تغيرهم أيضا".

## الكنيسح وا مدك (تعددية وسمدانيح) :

ان الكنانس في المدن رالقرى كثيرك عديدة ، رإنما الكنيسـة راحدة لان المسيح الحاضر فيها كلها واحد كامل غير منتسـم ... ان كنيسح اللهــنظمة وراحدة وليست في كونثوس فقط بل في جميع المسكونة فلا يُغهم من اسـم الكنيسِ معنى الانفمـال بل مي اسم الاتحاد والتالف .

[^5]!ان ما لا يستطيع الانسان ان يفعله بمفرده يقدر ان يتممه خلال التصـاقه ببقية الكنيسة ، لهذا فالصلوات الجما عية المرتفعة هنا عن الحالم وعن الكنيسة من الا

(1)

الكنيسة امنا (حواء الجديدة) :
لا اعود اذكر حواء الاولى علة السقوط ، انمـا أرى كنيسـة قانمـة ! لا انظر


مخصبة. (r)

## تدسية الكنيسة وعذراويتها :

هنا كل شـئ يخص السـماء والسـماويات ، وكذلك الامود التى تخص نفوسـنا وحياتـنا ، الملائكة حـاضـرن في كل موضـَ ، خاصـة في بيت الله ، إذ يقفون

بجوار اللـك ، الكنيسة مملوءة كلها بقوات من غير المتجسدين .

ُرعيت الكنيسة عذراء ، هذه التي كانت قبلاز زانية ، وهذه هـى المعجزة التي
 وجديب!! فنحن بالزواج نفقد بتوليتنا ، اما الله فبالزراج يعيد للكنيسة عذراويتها .. عنـدا تسمع هذه الامور لا تفهمها بصورة مادية بل حلق بفكرث عاليان ، لا تفهمها

بمسرة جسدية.. فان الكنيسة التي تعيشـا روحية لا مادية. (r)
(1) In Acts Hom. 37.
(2) De Poen p. $49: 336$.
(3) In Hebr., Hom. $14: 3$.

คश्ञึo
ماهيx الكنيسع :

مدينة الرب هى كنيسة القديسين ، مجمع الابرار.
(1). فلك نوح كان مثال الكنيسـة

امومة الكنيسح :

كما توجد حواء واحدة هـى 'م جميع الاحياء ، هكذا توجد كنيسـ واحدة هي (r).
,الدة كل المسيحيين.

الكنيسـح سـلام العالم :
'أرسل الغزاب من الفلل ولم يرجع ، ويعده اعلنت الحمامة السلام للارض ، هكنا فی معمودية الكنيسة يُطرد الشـيملان ، ادنس انواع الطيور، وتعلن حمـامة

الروع القدس السلام لارضنا.

الكنيسـ/ عمود الحت وتاعدته :

لا تضـم الكنيسة حوانط ومباني وإنما تضـم حفانق تعاليمهـا التى هـى الايمان


الهر اطقة ، لكن الكنيسة الحقيقية كانت قانمة حيث يوجد الايمان الحق. (1)

يجب ان ناوى الى الكنيسح بما انها البيت الواحد لجميعنا ، وان نتصرف بما يناسب لكوننا جسما", واحدا ، بما ان المعمودية راحدة والـاء واحد رالنبع راحد ,الجبلة ,احدَ ,الاب واحد.

## الكنيسح والهراسZ2 :

ان كان احد يتسـاءل عـن وجود الهراطقة ، فليذكر ان الامر كان هكذا مـنذ البداية ، إذ كان الشيطان يقيم الفـلال على الدوام مقابل الحق ، في البداية وعد الله بالمـالحات ، وقدم ايضا" الشيطان وعده لآدم ، بعد هذا جاء قايـين وجاء معه
 يعقوب ومعه عيسو ، الانبياء ومعهم الانبياء الكذبة ، الرسل والرسل الكذبة المسيع وسـيجئ هند المسيع ، هذا مـا كان قبلان، وما حدث الـى ذال اليوم.. إذن لا
(1) تقلقوا
(r).ليس شر عظيم هكذا مثل الُعزلة وبقاء الانسان خارج الجماعه بلا اتصال
(1) In 2 Tim. Hom. 8.
(2) In Ioan 78:41.

M 10

## الیق القدس فى الكنيسح:

الانسان الذى فيه الروح القدس هو فیى الكنيسة التى تتحدث بلغة كل البشر ، الـا والذى خارج الكنيسة ليس فيه الروح القدس ، لهذا فالروح القدس لا يعلن عن نفسه الا فى وحدة الكنيسة ... والجسد يتألف من اعضاء كثيرة لكن روحا", الحدا" هو الذى يعطى حياة لكل الاعضاء مثلما يعطى روحنا (اعنى النفس) لكل اعضاء الجسد هـكذا الروح القدس مـع اعضاء جسد المسيح والكنيسة... وما دمنا احياء
 لكن طالم العضـو فیى الجسـد فهو يتألم لكنه لا يمـوت ، فالموت يعنى (فقدان
 ليس فيه حياءَ ، هكذا حالة الانسان البعيد عن الكنيسة ، وقد تتساءل هل يحتفظ الـا
 بالشكل فقط ، فإن لم تكن فيك حـياة الروح القدس يـمبـع باطلا إفتـذارك

بالشكل.

## الكنيسـ والفلل :

الفلا بـلا شكن هو رمز مدينة الله فى رحلتها عبر التاريخ ، هو رمز الكنيسـ التى خكمـت بالخشبة التى ’عكق عليها "الشفيع بين الله والناس " الإنسان يسوع المسيع ، اما عن الباب الذى فى الجنب فبالتأكيد يشير الى الجرح المفتوح حيث 'كعن المُلوب بالحربة فى جنبه ، إنه الباب الذى يدخل فيه القادمون اليه ،

فى هذه الايام كثيرون يبنون كنانس ، حوائطها ,أعمدتها هن رخام غال ، لار ، لا "سقفها متألقة بالذهب ، مذابحها مـحلاة بالجوا هـر ، اما بالنسبة لاختيار الخدام

فلا يعطن اهتماهاا..

[^6]وا حيانا بالإشـارة الى الوسيطط واحيانا"اخرى بإعتباره رأس الجسـد حينما يعبر القديس بولس عن تلا العلاقه الزيجيه للجسد الواحد فى التكوين بأنه سر عظيم وينطبت على المسـيح والكنيسـة نفسـها التـى بـين المسـيع والكنيـسة ( الجسد) حيث الرجل هـو رأس المرأة [ا كو Y:Y|، وهذه العبارات تعنى الوحدة ، لهذا فإن الرسول بـولس ســـع ذلك الصوت
 وحينـما كابـ الالام مـن الا خريـن فـال (حتـى أكمل فـى جسـدى نقانص شـداند
 عن المسـيع لانه فـى الســماء ولا يـعانى الاما" مـن هـا النوع ، مـن ثـم يُفهـم هـا
(1).. الكلام عن الجسد الكنيسة لان الجسـد ورأسه هو المسـيع الواحد

يتحدث ربنا يسووع بـشخصه بكونه رأسنا ، كما يـتحدث شـخصى جسده الذى هو نـحن كنيسته هكذا تصدر الكلمات كما من فم واحد ، فنفهـم الرأس والجسد متحدين هعا"فى تكامل غير منفصلين عن بعضـهم البعض ، وذلك كما فى الزواج ، (r).

## الازنتماء للكنيسـح :

من لم يكن المسيح له رأسا"ْا يحصل على خلاص نفسه ولا على الحياة الابدية
 الذى هو الكنيسـة .. انها تعلم الاطفال ببساطة والشبان بقوة والشيوخ بـسلام .
فإذا كنت ذا مال ... ابنى كنيسـة ..

المزمنون الداخلفن الكنيسـه من خلال الاسـرارالنابعة عن هذا الجرع ، على

المرتى و غير المرتى :

 لا ينـطبق إلا علمى القديسـين والابـرار لا علي الـطامعـين الا الانتـهازيـين المرابـين






 أش اص الابرار الذين هـم ( يهود سـرا بختان القلب )
 قبل تأسيس الدالم والرب يعرف خاصته \} الغير مدرن فإن كثيرين من الذين يبدون خارج الكنيسة هم داخلها وكثيرون يبدون
(r). داخلها وهم بالحقيقة خارجها
الكنيسـع جسد المسيع السـى :

احيانا "يظهر لقب المسيح فى الكتـاب المقدس مرتبطا بالكلمة المسـاوى للاب
(1) City Of God,Book 10 Ch. 17.
(2) De Bapt. 5.58.

## الكنيسة مسوء المسيع :

عندما كان السـيد المسيع على الارض منظورا' ، كانت الكنيـة مختفية فيه ، يفعل كل شـن لحسابـها ، والان معد الى السماء ، وهـار هـختفيا فتى الكنـيــة جسده ، فتعمل هي كل شئ باسـهه ولحسابه ...

## المنشتون عن الكنيسة : (الارتداد الجزنى )

بالرق القدس تتطهر النفس وتقتات ، هذا هو روح الله الذى لا يمكن ان يكون للهـر اطقة والمنشقِين عن الكنيسة ، كذلل بالنسـبة اللذين لم ينفصـوا عنها علانية
 ومن هم اولئل الذين يتعثرون او يضبعن عثرة ، انهم الذين يمـطدمون بالمسيع والكنيسـة ، فالذين يمصطمون بالمسيح يكونـون كمن احترق بالمسيح والكنيسة ، فالذين يصطدمون بالمسيح يكونون كمن احترق بالشمس ، ومن يصطدم بالكنيسة كمن احتُرق بالقمر ، وـقول المزمود (لا تضـربك الشـمس فى النهار ولا القمر


$$
\begin{aligned}
& \text { وحسب فكر القديس اغسطينوس فان الكنيسـة فى الحاضـر تحوى الصالـ } \\
& \text {,الشرير ، وسريان الاسرار والنعمة فيها لا يعتمد على استحقاق الذين يخذمونها } \\
& \text { لانها نعمة الله وليست نعمة انسـان ، وان الكنيسـة الان هى دثال اللككوت على }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وسمل جيد .. ويرى القديس ان الكنيسة هى القميص الللون الذى التصـقّ بالسيـ } \\
& \text { المسيح ، وانه القميص الواحد صـاحب الالوان والمواهـب المتنوعة. }
\end{aligned}
$$

(1)St. Aug. 10 Homlies On 1 st Epstle Of St.John.

ان السيد المسيع واحد تتحد به الكنيسـة ، فرزيـة المسـيح بعد القَيامة اعانت التلاميذ على ان يـؤمنوا بالكنيسة مستقبلا"، ورئية الكنيسة تعيننا على ان نوّمن


 الى الكنيسة المقدسة هذه التى تجتمع من الاربع جهات المسكونة

## نقاوة الجو الكنسى:

 داخل شبكة الرب وفيها تسبح اسمال غير مـالحة ايضا ، فونال الاجراء الذين يـعملون فيها من اجل المنافع الزمنية ، بل والا جـراء الذين يـجرون وراء الربـع المادى ويبشرون بالمسيـع .. عش فى الكنيسـة حياة فـالحة فلا توزذيل اخطاء الاخرين ، لان الكنيسة وحدهـا هى التى تسـتطيع ان تكون بتولا فقط حين ترتبط بإبن البتول ، وهـى تحاول اصـلاح ما يمكن اصـلاحه اما الذين لم تقدر على

اصصلاحهم فتتحملهم ] . [ لقد ارسل نوح نوعين من الطيو ، كان لديه الغراب والحمامة ايضـا ...مـال الكنيسة ، فاننا نراها خلال طوفان العالم الحاضنر وقد ضنمت بالضـرودة النوعين الحمـامة والغراب ، الغراب الذى يطلب ما لنفسـه والحمامة التى تطلب ما هـو
(1). ${ }^{\text {(1) }}$
(1) In Ioan. Hom. 19.

الكنيسا بيت الله :

أقام الآب شـركاء فیى الميراث مع إبنه الوحيد ، لكنهم ليسوا مولودين مثله من
جوهره إنما تبناهم ليميروا أهل بيته.
الكنيسة الزاوية والمسيع راس الزاوية :
إنه بدعوة السيد المسيع رأس الزاوية ، رهى رأس الكنيسـة ، بهـذا تكنى


## الرِح القدس وحياء الكنيسة :

$$
\begin{aligned}
& \text { بالروح القدس ، الذى يججم شـعب الله فى واحد ،ُيطرد الروح الشرير المنقسْ } \\
& \text { على ذاته ، ومن إختمـاص الروح القدس الشـركة التى بـها صرنا جسـدا",واحدا" } \\
& \text { لإبن الله الواحد. }
\end{aligned}
$$

## الالجميل والكنيسة :

ما كنت أُومن بالإنجيل ما لم يفيض بذلل موت الكنيسة الجامعة.
(1) Ser.On N.T.67:9
(2) Ser.On N.T.39:4.

شكرا"للـهراطقة !! فـه يـجذبونـنا نـحو معرفة الاسـرار ، ذلل اننا نـحيا فـى تقوى ونوُمن بالمسـيِ ولانشتهـى الطيـران من العش . انظـروا ايها الاخوة فا ثدة اللهراطقة ومنافعهـ فإن الله بـحسب تدبيره يستـخدم حتـ الاشرار للخير ، فإذ يـبتدع الهراطقة تضـطرب النفوس الصـغيرة ، واذ تضنطرب تبـحث في الكتاب المقدس ... وهـال بمـابة فرع رؤوس الرهنع على مددو أمهاتهمُ لكى ينالوا اللبن الكافى العديم الغش.

## امومة الكنيسح وابوء الله :

ان لنا والدين ولدانا على الارض اللشـقاء ثم نموت . ولكنتا وجدنا والدين اخرين فالله ابونا والكنيسـ امنا ، ولدانا للحياة الابدية ، ان لنا ميلادين . احدهمـا ارهنى والاخر سماوى الاول من الجسد والثانى من الروح ، الاول للفناء والثانى للابدية ، الاول من رجل وامرأة والثانى مـن الله والكنيسة ـ الاولِيمـيرنا ابناء موت والثانى ابناء قيامة.
! ان كان المسيع يلتمق بكنيست ليكون الإثنان جسدا", احداْ،فبأى طريقة يترك اباه وأمهو لقد ترك أباه بمعنى إنه (أخلى نفسه) بهذا المعنى ترك أباه لا بأن نسيه أو إنفمل عته وإنما بظهوره فى شكل البشر... ولكن كيف ترك أمه؟ بتركه مجمع اليهود الذى ولد منه حسب الجسد ، لنلتمق بالكنيسة التى جمعها من كل الامم... هذا السر عظليم ولكنتى أقوله من نحو المسيح والكنيسة.. نحن معه فـى السـماء
(1) بالرجاء ، وهو معنا على الارض بالحب.
(1) On Ps. 55.

بطريقة تراعى كل إحتياطات الامان ، فإنت تدخل إليها غير خائف أو متردد دون أن تخشى سقوطها.

وربنا يسوع المسيح إذ يرغب أن يدخل يسكن فينا فقد إعتاد أن يقول ، كما



لقد كنا هطروحين كحطام عاجزين قاصرين ،ويالتالى لم نكن نصلح بيتا"له ،



!
(1) .

الكنيسح فردوس الله :

الفردوس هو الكنيسـة كما دُعيت فى نشيد الانـشاد ، وأنهار الفردوس الأربعة


(1) On Ps. 87.
(2) City Of God 13:21.

تحبل الكنيسة - عروس المسيع - بالاطفال وتتمخض بهم ، كمثال لها دعيت حواء آم كل حى ، ويقول أحد أعضاء هـده الكنيسـة التى تتمخض (يا انلادى الذين أنمخض بكم أيضا" إلى أن يتصور المسيح فيكم) (غلا ع:919) لكن الكنيسة لا تتمخض باطلان، ولا تلد باطلا"، !نما تجد البذار المقدسـة عند قيامـة الامووات

،تجد الابرار الذين يتعزفن الآن بالآلام فى العالم كله.

## الكنيسح والفlل :

 الحيوانات التى اراد الله عدم هـلاكها بالطوفان بـهذا الفلل الذى كان مـالَ للكنيسة ، لهذا'أخذت المرأة الاولى من جنب الرجل بينما كان نانما ، ودعيت حواء
 على المـليبب لتنبثق من جنبه شريكة الحياة (الكنيسة) التى نشأت على الدم الْهرق من الجنب المطعون المعلق على خشبة.

تمن الكنيسح : (وييته نحن)
!ن بيت هـلاتنا هذا هو الماثل امامنا ، لكن نحن أنفسنا بيت الرب!! وإذا كنا بذاتنا بيت الرب فمعنى هذا إننا نُبنى الان فى هذا الزمان لكى بإنتهاء الزمن يمكن لنا أن نكرس ، ولكنكم لن تميروا بيتا"للرب إلا إذا !لتمقـتم بعضـكم مع بعض بالمحبة ، كما تلتصـق الاحجار مـع بعضـها ، فلو لم تكن ألواح الخشـب ,أحجار هـه الكنيسة متصلة ببعضـها ، ولو لم تكن متضـافرة مع بعضـها البعض بطريقة مؤكدة فى أمان ، U إستطاع أحد الدخول إلِها.
(1) On Ps.Hom. 6.

توقير ودهبة وعرفان بالجميل وشكر لله في الموهبة التي.أعطيت له ويمير الكل

 آخر يفوقه في الحطية ولا يـتقر الاعظتم فـي الموهبة من هو اقل.. لان اولنك
المنقسمين رالمختف كل منهم عن الاخر يستحقفن الهلاك..
نـو الكنيسة والومدانية :

 الاختبار والشركة : شركة مواهب الروح القدس (الخاريسماتا ).

وتستمر الكنيسه في النمو والتقدم للأمام والشمولية وا التساع والعمق كلما عمل البارقليط في وسطها خلال اداء المؤمنـين فيها وعملهم المشترلن ، عمل التآنز , التعاون والتكامل من خلال ما وهبهم الروح من عطايا وموا هب خاريسماتية سوراء
. في النطق آو في التعليم.

## ومدء الكنيسا وتعددية المواهب :

الروح يُختبر وُـعاش في توزيـع المواهب المتعددة ، ككل في أجزاء ، لاننا جميعا "أعضناء" كل مع الاخر ، لنا مواهب تتنوع حسب النعمة المعطاة لنا حيـ الم الم الا لا تستطيع العين ان تقول الليد لست في حا الا
 الروح القدس، وإذا مـا قاسى عضهو تعاني معه كل الاعضاء ، إذا ها كُرم عضهو
 القدس ، لاننا جميعا" قد تعمدنا في جسد واحد في الاريّ الواحد.

$$
\begin{aligned}
& \text { 四 } \\
& \text { با سnas }
\end{aligned}
$$

## الیع العدس والكنيس :

كـا ان الیِع التدس مو عازف "ــيمغونية" الخلق ، كذلك ايـضـا"فهو خالق الكنيسة الذي بدودها تؤدي عملها من خلاله في تقديس الخليفة (فالكنيسح بعبارة
 "سيمغونية" او "مارمونية" [اتسات رنظام وترتيب وعدء العمل] الیق القدس ،

الذي يعفني على الانقسامية والتحزب والانشقاقات ، والتضنادية والفساد..
الكنيس2 جسد المسيع :
الكنيسح مـى جسد المسيع وشـركة الرق القدس ، اخخوت وشـركة وحدانية وجماعة المحبة المرشدז والمهـة بالیق القدس الذي هو النفس الساكنة فـي الكنيسة كما ان المسيح هو رأسها الاعلى والاوحد.

## الكنيسז جماعة وشركة :

الكنيسة هى جماءة وشركة كل الذين يدعوهم الرقح القدس من كل امة وشعب ولسان بتدبيره Kerygyma للخلاص با لانبياء والرسل ويهؤلاء الذين في الاجيال الاخيرء الموهويين بموامب الروح (الذاريسما ) مواهب الكلام رالتعليم.

كنيسع المواهب :

إن مواهب الروع مـختلة ولا يقدر الواحد منا ان يقبلها او ينالها كلها مجتمعة معا"، ولا يمكن ان بكِن للجميع نفس الموهبة ، فينبغي ان يبقى كل راحد في
!إذ نسمع في الانجيل بان الحنطة تنمو مـع الزوان ، فانه بنفس الطريفة يوجد في اودشليم أي الكنيسة البيوسيون الذين يسلكون بسيرة ردينة ، هؤلاء الفاسدون في إيمانهم كها في اعمالهم وكل طريقة حياتهم. من المستحيل ان تتنقى الكنيسـة بالكية طلما هى على الارض. يستحيل ان تتنقى فلا يكون ولا خاطئ واحد ار غيرِ مؤمن بل الكلل فيها قديسـين ، ليس فيهم أدنى خطيه ، لكننا لا نقول اننا

نطرد من الكنيسة الاشرار الظاهرين.

الكنيسح موضنع الفرع والمعرفة :

يظهر السيد المسيح - شمس العدل - اسرار قوته الحالية والسامية لكنيسته ه. يعرفها مواضنع مراعيه المفرحة واماكن راحته. فالكنيسة من البداية إذ تتعلم

الامور الاولية تتقبل منه اشعة المعرفة الحقيقية.
الكنيسة عرس عفيغة :

بِطبق رمز الحمامة على الكنيسة تمـاما"، إما لانها لا تعرفب ان تتحد مـَ اَخر
(r). غير المسيحزرأسـها وعريسها ، أر لان طيران الحمامة يرمز العفة والوداعة

كنيستنا الدااخليح :

يستطيع كل واحد منا ان يبني مسكنا"للرب داخل نفسه ، فالله يشتهي ان يُمنـع له مسكنـا ، واعدا إيـانـا برزيته كمقابل الملك. . إذن فلنبني للرب مسكنـا ال
(1) In Jos. hom. 21:10.
(2) Com. On Cant. 3:4
(3) Com. On Cant. 2:7.

الهِح العدس في الكنيسة ينظمـها وينسـق حياتها فقد كُتب انه اعطى فـي الكنيسة "اولا" رسـلا"ثم ثانيا"انبياء وثالثا" معلمين ويعد ذلك معجزات وموا هـب
 المواهب التي من الیِح التدس.
(1). بالكرازة الرسولية إنتشـرت الكنيسه في العالم
(r). (r الحظيرة والبناء المترابـط ومدينه اورشليم الجديدة

هـى سغينة سـانرة علم المـواج مذا الـعـالم تحمل المـؤمنـين المى موطـن القديسينِ(م) هـى الهيكل ومسكن الروح القدس.

## ومدك الثالوث نمولـع لومدك الكنيسـة :


 واحد يـتحرث في المسيع من خلال وحدة الشـعبين (اليِود والامم) نــو تكوين كلِ
واحد كامل.

> (1) المسيع.. مو اهـل ومبدأ البشرية المولودة ثانية
> (r) .المسيع... هو حجر الزاوية في بناء الكنيسـة

رالكنيسة إذ يوجد فيـها المسيح والروح القدس ، وإذ يعملان فيها فقد صارت
(r) بدوها من بعد المعودد منبع جميع النعم

الكنيسح العوس :

الكنيسة عروس المُسيع وأم تقوت المـالحين والقديسـين. (f)

الانسـان الاول اتحد بالمرأة في جسد راحد وبذلل هلل ، امـا المسيح فقد وحد الكنيسـة بنفسه بواسـطة الروح وبذلـك حررها وخلصـها ورفـعهـا فوق مكيدة

السيطان.
(1) انه بدعوه يوم فرحه يوم آلامه حيث انه اتحد فيه بالكنيسة بواسطة دمه.
وظليغ الكنيسـ :

الكنيسـة ام المؤمنـين (v) المؤســــة على الايمـان (^) بالمسـيع الراعي الاول


[^7]

```
        مرا\جع البحث
    | - هحاهنرات قداسة البابا شنودة الثالک.
Y Y < < rele
```

3 - Early Christian Doctrines, By J.N.D. Kelly.

4 - The Early Christian Fathers, Edited and translated by Henry Bettenson.

5 - The Later Christian Fathers, Edited and translated by Henry Bettenson.

6 - The Churchmanship of St. Cyprian by G.S.M. Walker.

7 - Ecclesiasticus : by Fr. George D. Dragas.

8 - La Doctrine de la primaute de L'ecclesiologee.
"Expose fait `a la conference du saulchoir (1953), in istina, 1957.


[^0]:    (1) De Princi. 13,2.
    (2) E.G.Ib. 3.
    (3) De Princi. 1,6,2.
    (4) Ep. 45,3
    (5) E.G.De Unit Eccl.4:7f

[^1]:    (1) Based on 1 cor xii. 12 - 26 first lipistle to Corimhians.
    (2) Jbid $x x x$ viii.

[^2]:    (1) Adversus Haereses, N. xxxviii

[^3]:    (1) His Apology, ch. 39-46, A. N. F. vol. III.
    (2) Hallok,F.h.,Church and Statein Tertullian,Ckq, 1934,61-78

[^4]:    (1) Dom B. Botte : Hippolyte de Rome : la tradition Apos-
    tolque, dans " Sour ces Chretiennes ". N. II., La Cerf, Paris.
    (2) The Spiritual Pasch.

[^5]:    (1) In Hebr., Hom. 14 : 3.
    (2) In Gol. Hom. $4: 23$

[^6]:    (1) Serm. 268.2.

[^7]:    (1) P.G. 68, 677.
    (2) P. G. 70, 968.
    (3) P. G. 71, 405, 74. (4) P. G. 70, 1195, 1337; 71, 92, 120.
    $\begin{array}{ll}\text { (5) P. G. 69, } 29 . & \text { (6) P. G. 69, } 1288 .\end{array}$
    $\begin{array}{ll}\text { (7) P.G. } 71.120,8959 & \text { (8) P. G. 75, } 865\end{array}$
    (9) P. G. 72, 424.
    (10) P..G. 70, 344.

