

## الفذبس كبربانوس

## St Cyprian of Carthage

أسققف قرطاجٍـنة الشـهيد
(سيرته وكتاباته)

إعداد
القس أثناسيوس فهمى چجورج


قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث
بابا الاسكنبرية ويطريرك الكرازه المرفَسية

$$
\begin{aligned}
& \text { السم الكتـــباب : القديس كبريانوص أسقف ترطاجنة (ميرنه وكتاباته) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 99/IV\&or : رتــم الإيسـاع }
\end{aligned}
$$



نيافة الأنبا انـطونــى
السقف اليرلثدا واسكتال:دا وشمال شرة انـجلترا

## مققدمة

فى التقليد الكنسى للآباء، يُتبر التفوق الذهنى مع بلوغ أرقى درئى درجات القداسة والتقوى الشخصية، مؤهلين رئيسيين للمرشّح لأسقفية الكنيسية. فأُساقفة الكنيسة منذ القديم كانوا مفكرين من الطراز الأولح، وكتاباً ملهمين ومُعلمين أجلاء، وكانت الكلمة المنطرقة من على المنبر والكلمة المكتوبة هى أعظم رصيد لخدمتهم.
وقد كانت عظاتهم وكتاباتهم ورسائلهـم الرعوية غنية فى التعلـبم والعقيدة، زاخرة بالإقتباسات الإجيلية وبشرح الإخجيل وتفسيره، وكذلك بالتوجيهات الروحية الثمينة. فالحياة الروحية فى نظر الآلآباء لم تكن أبداً بالأمر النظرى، وحتى كتاباتهم اللاهوتية والدفاعية وشُرحهم لقانون الإيمان كانت رعرية متسمة بالصبغة العملية البنائية للنفس .
 تعبيراً عن الأصداء الميطة بالكنيسة فى مواجهة الفكر الفلسفى الوثنى وفى

 الإيمان ويشرحون الأسفار، ويجتمعون معأ ليصيغوا عقيدة أو بندآ في دستور
الإيمان من الإجيل المقدس .
 وعلى الأخص حينما يختص الأمر بالعقيدة والسلوك الأخلاقى للمسيهيين،

أعظاه الله نعمة وسلطان املء اليده فتأهل للعمـل الرعوى بكر
 ينعس ولا ينام، هى لا ترى من أين ئأتى عدوها، وهو يراه، لا تعلم أى طـا طعام



برفت المرضعات ويسند الغنم المُتتـة ويريضها.

لم يكن القديس كبريانوس نظرياً ولا لاعباً بالمطق على مثال الفلاسفةَ


النظريات والحدس العقلى، ومن ثم أعد شُعبه لثهادة الدم.


 إرشناد صادقة وأصيلة، حينما تطابقت سيرنه مع أقواله كصانع حقيقى الللرسالةه شارحاًا الحق الحقيقى للتعليم مستخذماً كلماته على أساس حيانث المنية على الصشر.
كان القديس كبريانوس جديراً بخدمته وبدرجته الكهنوتية، يستخدم كلتا
 لليمين ولليساره (Y (N:V) يدرب ويرعى كهنته حسناً، خادماً فى حيانه

ونى هذا بخد الآباء يشتركون بنصيب كبير ورافر فى التعليمّ الأرثوذكسى للإنسان المعاصر. لذا علم آباء الكنيسة هو علم الثا اللاهوت الأبائى، والذين يجهلون إيمانهم إنما يجهلون تعليم الآباء وتقليد الحياة الكنسية غير المتوقف.

حقَاً كان الآباء بخاطبون فى كتاباتهم أى مؤمن سواء فى زمانهـم أو فیى
 المشكالات والإمتمامات الواقعية فى مجتمع دائم التغيبر، لذا جا جاءت
 الزمان والمكان، ولتقديم الحق والحياة بما يتجاروز الشك الـكا العقلى، لنتأمل لشركة ميرات القديسين فى النور (كوا :IT).



 حيث بساطة الأسقفية ورزانتها، ومن حيث التقوى الكنسية ورحدة الأسقفية والكنيسة والشُعب والإستعداد للشهادة.

وهبه الله نعمة رسولية فعلم الأغابى وقدم مثالاً فى الصحو والتعقل،

 أدبية وجرأة مسيحية ومجاهرة كسمة من سمات الشهداء الأولين.

كما ترك (رسالة وداعيةه لشُعبه، فكانت كتاباته فى مجملها صدى لخدمته ولتدبيره ولأعماله الأسقفية التى تممهـا بمحبة وصلاح ومُجاعاعة
بتزجة بنئاط وثبات حتى إستـهـه عام YO^م.

إنتى أقدم هذا النـــوذج الكنسى والرعوى والبطولى الذى للقـديس
 لنقتفى أثر قدميه على الطريت سائرين على دروب الرب، طالباً بركته وصلواته.
رلا يفوتنى أن أذكر محبة وتشجيع أبينا الحبر الجليل نيافة الأنبا أنطونى

 ونعمة ربنا تشُملنا جميعاً.
ولله المجد على كل شئ.

القس أثناسيوس جحوج
دبلن - أيرلندا
1999/V/1人

ركارزآ فى موته شهيدآ، آتياً بكل من ينصت إليه نحو المسيح، مفكراً فى
 الروح، وسر عظمته فى كونه رسالة أبوية رعوية قابلة للتطبيق فى عصرنا الحاضر.
 ليفكروا ويعملوا ويتصرفوا ويتشكلوا ويتقدموا رينـموا بحسبب الله ويشهدوا


 كانت تُمارس ضد كِل مِ من يفتقد المؤمنين، إلا أن الله لا يعدم وسا وسيلة يقدم بها عزاءُ وثباتاً للمضطْهِدِين
قدم القديس كبريانوس الوصايا حية عملية روحية، مختبراً واقعية وغنى الحياة الأرثوذكسية وتقديسها لإِنسان وتكريس هذه الظروف كلـوسا كلها لله، معلماً شُعبه العقيدة فى توازن، حتى أنه فى قضية المرتدين وقبولهـم كان الحـي يطلب موافقة شعب الكنيسة ورضاء الأسقف وكان أحيانآ يبادر فيطلب من
الشُعب قبول الراجع والتائب (رسالته or ) .

وبالجملة، لقد ترك كنا القديس كبريانوس كنوزآ ركتابات دسمة وغنيا وغنية حخدث فيها عن "وحدة الكنيسةه وعن والصلاة الربانيةه وعن تضايا پالمرتد، الأعمـال والصـدقات، ثيـاب العذراى، الموت، فائدة الصبر، والحث على الصـ

الإستشهادها.


## () مولده





 تبتدئ إلا بعد المعمودية ، ولذلك تعمبد الكنيسة الأطفال سريعاً بعد ولادتهم

بالجسد لكى يحيوا الحياة الحقيقية.




عام

دبرت له العناية الإلهية أداة بشرية لتقوده فى طريق النعمة، تلك الكّ الأداة كانت شيخاً فى الكهنوت يدعىى سيسيليوس بمدينة قرطاحنهنة، فوعظه وعلمه


 العتيت وطرح الأرثان الباطلة وبجددت نفسه وحياته، الأمر الذى كالنى كان يعتبره

مستحيلا".

## سيرة القديس كبريانوسس

يُعتبر القديس كبريانوس ثانى اللاهوتيين الأفارقة الذين كتبوا باللاتينية بعد العلامة ترتليان، وكان القديس كبريانوس أسقف قرطاج مصحباً للوحدة متعقالٌ مدبراً راعياً، لكنه إعتمد كثيراً من الناحيانية الل(هوتية على ترتليانيان،
 يمر دون أن يقرأ فى كتابات ترتليان، وإعتاد أن يقول لتلميذه إعطنى المعلم، ركان يقصد بذلك ترتليان معلمها.

رهناك العديد من المصادر التى نستقى منها معرفتنا عن سيرته ، وأهمها

 ©Proconsularia Cypriani هناك, (احياة كبريانوس، والموجودة فى عدد ضخم من الخُطوطات والمغترض


 الكتير منهـا سيرة القـديس أغناطيوس الأنطاكى، فكالاهـما أساقفة وآباء
 ويحتمية سر الإفخارستيا، وقد تركا كتابات ورسائل رعوية عديدة، صارت تراتاً آبائياً ثميناً.

إرتبط بها منذ ولادته، وإنقطع عن الآداب اللاتينبة، مبتدئاً فى دراسة الكتاب المقدس والتلمذة علي كتابات آباء الكنيسة وخاصن الادية ترتليان العلامة الأفريقى سلفه، ويرى أحد الكتاب إحتمال أن يكون قد شاهده ششخصياً، وقد ظهرت


لتلميذه מإعطنى المعلمه قاصدآ بذلك كتابات ترتليان...

أبيه الروحى سيسيليوس كبريانوس ( وينطت فى الغرب سبريان Cyprian) ، وما إن نال كبريانوس نعمة الميلاد الجديد حتى سعى إلى الخلوة والنسك وإكتساب فضائل القديسين مجاهدأ ضد إنسانه القديم ، فليس أمام نعمة
الله شئ عجيب.

لم ينس كبريانوس أبيه سبيسيليوس الكاهن، معتبراً أنه قد أخرجه من أمن
 فقط غرساً غضاً فى حقل الرب، بل ثـمـرة يانعة، فنال نعمة الكهنوت،

 وسندا للعاجز، وناصرا للمظلومة.

وبالرغم من أن كـبريانوسن لـم يسـجل إعتـرافاته كـــا فعل القـديس
 وعن حياته الجديدة، ونحن كذلكُ نتفق مع بونتيوس - كاتب سيرته - فى خخظظه عند كالمه عن حياة قد دُفنت فى ماء المعمودية، إذ أن الله يصنع من الخطاة قديسين ومن البعيدين أبرارآ ودم المسيح يطهر من كل خطلية.

「) حياته الجديدة
بعد أن ترك حياته العتيقةَ وقادته النعمة الإلهية ليصير رُعمدآ حديثاً وإنسانآ جديداً، تغير تغيرآ جذرياً فيقول إبعد أن تعمدت إغتسلت من ماضى
 ليبدد الشكوك ويفتح النوافذ وتنجلى الظلمة، وما كنت أراه من قبل المبل صعباً،
 الحياة الماضية أرضية مولودة من الجسد والآن ولدت من الماء والروح ـ هنا عمل اللهه.

عزم كبريانوس بعد معموديته على أن يحيا حياة البتولية كنذر يُقدم به
 العدول عن الحياة الحسية أمر ضرورى لإنفتاح القلب والذهن


الرحمة أنضل من ذبائح كثيرة.

سعى فى حياة النمو الروحى والوصول إلى الله، وترك الأباطيل التى

وبالرغم من أن معارضيه نصبوا له شراكأ كثيرة، إلا أنه صفح عن
 الإيبارثية المزدهرة النامية.


 حتى جَسمت قرطاجنة فى عهد حبريته كرأس ومنارة بديعة، إكليروساً
وتقليداً ررهبنة.

حرص على إحترام التقليد وإحياء القوانين فى إيارشيته، إذ أنه كان

 وإقناعهم بالرشادهم مثم بمعاقتهـم بحـسب السلطة الأسقفية التى لم تعط لـ عبثاً.

أظظهر القديس كبريانوس تدبيراً كنسياً عجيبآ، جعل أحد الكُتاب يذكر أنه اوُلد لِيكون رئيسا فى الكنيسةه، ، وذلك لموهبته الخاصة فى إليا الإدارة


وكاهن وأسقف، محياً بلا تدليل، وحازماً بلا قسوة، فكان بهابًا رجليلاً.
إعتبر كبريانوس أن الكنيسة مؤلفة من الأساتفة ومن الإكليروس ومن الثابتين فى الإيمان، لذا يجب إحترام الأوامر الإلهية وحفظها لأنها ألما الكنيسة، والأسقف هو رأس الكنيسة فى تنظيمها وتدبيرها وسط تقلبات

## r) أسقفيته

تنحح أمقف قرطاجنة وأخذ الشعب يحتث عن ذلك المُعمد حذيثاً، ولم يكن تد مضى على معموديته إلا ربما ثلاثة أو أربعة سنوات، غير أن ألن الشعب كان يرى فيه فضائل الكاهن وسمات الرئيس، لذا رنّا رُّحوه للأسقفية، نفى

وقد كانت هناك إختيارات لأساقفة مالثلة لإختيار كبريانوس، مئل القديس إمبروسيوس أسقف ميلان، والقديس أغسطينوس أسقف هيبو، وأساقفة آخرين ميزين فى الكنيسة الأولى، كان صوت الشئب هو صوت الله فى إختيارهم.

وما إن سمع كبريانوس برغبة الشُعب هذه حتى إنسحب على الفور فیى
 الكرامة اللظيمة والمسؤرلية الجسيمة وفّر هارباً.

ويصور بونتيوس هذا المثهـد، عنديا يروى تصة الجموع النفيرة التيرة التى ذهبت لتأتى به بعد أن إختبأ هو ورفض أن بكرن أسقفاً، نحرس الشُعب



 يينهم، إلا أن هذا لم يمنع إراةاة الله فى أن يصير أسقفا، فالا يأخذ أحدا هذه. الرتبة من نغسه بل المدعر من الله.
₹) محنة الإ ضطهاد
لم تمض على أسقفية كبريانوس أكثر من عامين حتى شب إضطهواد هائل، يختبر صحة كنيسة أفريقيا الأدبية والروحية، فيبينما كبريانوس يسهر



الشهادة وضغف البعض مرتدين، والبعض هربوا، وآخررن حسبوا مترفين.
وسن جراء هذا الإضطهاد المروع ضسف البعض وبخروا للأوثان وأنكروا،

 من أجل اسم المسيح، وآخررن سُجنوا وعُّبوا لُحْسبوا مع المعترفين. لقد أحصت الكنيسة كل من أنكر المسيح وذبح للأوثان في عداد الجاحدين، إلا أنها رأت أن الهرب خير من الجحود، على أساسن أن المسيح نفسه إجتاز فى وسط اليهرد، وأرصى تلاميذه بالهرب من مدينة الثى مدينة إذا إضطرمت فيها نار الإضطهاد.
لجأ القديس كبريانوس إلى مأرى يمكنه أن يواصل منه تدبير كنيسة قرطاجنة وهى فى أشد الحاجة إليه، ويحث المترددين على الإعتراف باسم
 وسلامتها، والغالفين إلى ناموس الحياة الإخيلية.
وظل يقود الكنيسة من مخئئ ويكتب الرسائل وهو غائب عنها بالجسد.
الأحوال وتابع الأجيال .

حرص كبريانوس فى إدارته الكنسية على إخوة الأساقفة وشر كة الرسل
 الكهنوتية، إذ كان رهو أسقف، ودون المساس بالرئاسة الأسقفية، يأنجذ
 خلال فترة حبريته كيف يجمع الكل فى واحد، ويؤلف بين الحزم واللين والثقة والتقدير لكل العاملين معه.
لم يتسامل كبريانوس فى تنفيذ وصايا الله ولكنه لم يقسو على أحد. لم
 وحزم، ولاسيما إذا كان الأثر يتعلق بالإبيل وبتقليد الكنيسة وقوانيانينها، لذا لم يكن يعرف فى الحق صاحباً يجامله أر عدوآ يخشياه.

اعتبر أن العصاة والهراطقة هم خارج الكنيسة، وهم ضد السلام وضام وضد محبة ألمسيح، وهم خصوم ومخالفين للمسيح، فالكنيسة واحدة، والذا والذا كانت واحدة، فلا يدكن أن تكرن هنا وهناك، فهى إما هنا أر هناك .
 لا يملكون، فمعمودية المسيح هى فى كنيسة المسيح، ألما معمودية الهراطقة

 الهراطقة، فيجب أن يُمدورا عند رجوعهم إلى الكنيسة بعد توبتهم.

الأسقف وبدرن إستخدام توانين التوبة، وأندوا لهم بتناول جسد المسيح فعادوا


جهودهم لها
وهكذا كانت الخاطر خخط بإيبارشية قرطاجنة من داخل ومن خارجّ،
 والقمح بالتبن فى يبدر القديس كبريانوس، ليس هذا فنحسب، بل بل بدأت


 قرانين التوبة، ذريعة لدعوتهم إلى الإنفصال عن رئاسة القديس كبريانوس .



 وشمل ثناؤه أورلك النين هربوا من وجه الإضطهاد، لأنهـمـ أظهرورا بذلك عزم إرادتهم على عدم الجحود، وبعد أن تكلم, عن سروره وإفتتخاره، أظهر
 من يقرأ رسالته المفعمة بئدة عواطفه التى عبر عنها بالألفاظ اللاتينية التى كان يجيدها، لابد أن يحنى رأسه ريتألمل فى كنيسة أفريقيا وهى تعترف بأخطائها.

يشدد ريشجع المعترفين، ساعيا بالكنيسة كلها إلى الخلاص والثبات فى


 بهذنه الخذمة بالتنارب، وكانت رسائله مشحونة بالمراجع الكتابية مكا يلفي الفت
 به لنفسه ما يمكن أن يفيد جميع الناس .

وكانت رسائل القديس كبريانوس فى إدارة كنيسته الجاهدهة لا تخلو ئلو من اللوم، لأنه يعرف أن يصلى ويساعد المتاجين، يعرا يعرف أن يعظ ريعلم وأن يمدح ويكرم الذين صبروا وقارموا فى حين إستــلم كيثيرون.





 ربأمر من الربها.

 تقديمهم توبة، إذ كان هناك كهنة قبلوا والجاحدينه، بدون إستشارة

حضن أبوى، ومائدة وروح عاثلى، لذا ساعد الجاحدين الراجزعين ليقدموا التوبة المسارية والمناسبة حسب الحق الإجيلى، وعقد مجمعاً عُرف بمجمع قرطاجنة لتقنين رجوعهم.
لقـد إحتمهل القديس كـبرِيانوس كل ما يمكن إحتـماله، هعتبراً أن
 أن يغرقها فى الإضطهـاد والإنشقـاق والعصيان ولان والأربئة. وقد أتم القديس
 قد تم فيه ما كان قد بدأه ماء المعموديةا. .
0) محتنة الوباء

إنتشر فى عام YOY وباء ألطاعون، فنظر الأسقف بعين الأبوة الحانية ونزل ليعتنى بأولاده، ويقول تلميذه أنه كان (اطوبياه زمانه، دون أن أن يغرق بين مؤمن وبين غير مؤمن.

وعندما حل الوباء، جمع كبريانوس القططِ وخاطبهم ودعاهم إلى البذل
 النقطة، مذكرآ إياهم بأن شـمس الله تشرق على الأبرار والأشرار، لأننا إذا
 أهلاً لطيبة أبينا السماوىه.

وأخذذ كل واحد يبذل جهـده ليرضى الله الآب والمسيح الديان، ويسر الأسقف الغيور، فكانت المساعدة تتجه رأساً إلى كل هحتاج ولا يتقدم أو

وإمتزجت رسائل القديس كبريانوس الرعوية بنصيب من المديح ونصيب




 التائب الحقيقى يمكنه أن ينال من الله الغفران لينال فرصة أخرى ألئى للجهاد

 الإبيل من لزوم التوبة رقانونية الجهاد الروحى.


 الكنيسة هو حقاً وفعلاً قبولها إمتراكهـم فى جسد الماد المسيح ودمه، وقبول


 كأس الإستشهاد دون أن نقبلهم قبلاً فى الكنيسة للإشنتراك فـ فـى كأس
الرب؟

حرص القديس كبريانوس على عيش وتأكيد رظائف أمومة الككنيسة


 ينكر إيمانه ولكنه فقط يؤجل وقته المعين له.


 رغم عنف الإنسقاقات من الداخل الاله ورعب الإضطهادات من الخارج. لقد إستبقته الخطة الإلهية بتدبير سمائى، فمن وْ كـان سيقِيم هن المسيحيين مشل هؤلاء الشهداء اللِظام برسائله وعظاته الذهبية

خالدين فى المسيح لأنه ألهب غيرتهم كما بيوق سمائى.


 فقد أراد الرب تأجيل ذلك لمدة سنة، ليكرس كبريانوس العناية للذين فى

 أجسادهم ويدفنونهم وكم كان يؤازر الذين خت العذاب ويساعد أهاليهمَ.



يتميز عندها مسيتى على وثنى، حيث قوة الرجاء حية فيهـمـ وصالابة
 غالبة، ونفوسهم والقّة دائماً بالله وصبرهم لم يفقد الفرح أوصى كبريانوس شُعبه بضرورة تقديم الصدقات وأعمال الرحمة لأنها

 ونحن مع ذلك نخاف أن نمضى إلى السعادة، ولماذا هذا الخشوف؟ لأنه ينقصنا الإيمان. إننا فى بيت الإيمان فى الكنيسة وليس عندنا إيمان.

## 7) الإ ضطهاد الثانى

أثير الإضطهاد على المسيحيين فى عهد هذا القديس مرتين: الأولى بأمر الإمبراطور داكيوس عام .
 الإضطهادات،، إذ أنه اعتبر أن السلام الذى كانت الكنيسة قد تمتعت به قد أضعف روح التيقظ والبماهرة بالإيمان عند الكثيرين بما فيهـم حـديثى الإيمان، ودب فى قلوب الجميع إرتخاء روحى، لذلك لألأُمتحنت فضائلهم فى مـحنة الإضطهـاد الأول أعـوزت الكثيـر منـهـم الشـجاعـة ليـواجـهــوا الحاكمات:

ويقول الشـماس بونتيوس عن إختفاء كبريانوس فى فترة الإضطهـاد الأولى أن ما حدث بعد إختفائه قد أثبت أنه لم يكن جبناً بل أنه بالحت كان إلهياً، لأنه لم يختر الإستشهاد لخالاص نفسه وحده بل إختار الإختفاء

الملائكة الشهجداء: معمودية الدم التى يتمـجد بها الله ومسيحه، المعمودية



 أحجاء اللهع.




 الموت يقترب منا ولكن يتبعه الخلود، حياتنا الزمنية يقضى عليها وليا ولكن
 ونرحل مُجدين بين الضيقات والعذابات!! ففى لحظة نغلق عيوننا التى نرى بها اللبشر والعالم، وفى الحال نفتحهها لنتطلع إلى الله رمسيحهي!!! أى تصور لهــا الرخيل المبارك! إنك تُنتزع فجأة من الأرض لتُوضع فى الملكوت السمائى،

ويؤكد كبريانوس على الجعالة السمائِية رعظم تقدمة الإستشهاد وقبولها

 ونصير شُركاء ميراث المسِح ونتساوى مع الملائكة والآباء والرسل والأنبياء،

نفوس أولاده ليكونوا جنوداً للمسيح، وليكونوا مستعدين للجهاد السمائى.


 بإكليل الجهاد.

ريذكر كبريانوى أن أبليس عدونا هو عدونا القديم ذالك الذى نصار عالـى



 ملتصقآ بالمسِيح بشُجاعة فلابد أن يغلب عدوه، لأن المسيح الذي الـى يحيا فـى المؤمن الُُعترف به لا يُقهر!!
وينادى كبريانوس أولاده قائلا: (ها أنا أرسل لكم ئوب الأرجوان إلذى الْى


 ثياب تقديس النعمة السمائيةه.

وينبه كبريانوس شُعبه قايلا": القد إختبرنا، بتدبير الرب، المعمودية الأولى.
 أعمت وقوتها أعظم وكرامتها أثمن من الأولى. إنها تلك التى يعمد بها

وهنا نقدم الرسالة الوداعية لهذا الأسقف الجليل: انكبريانوس إلى الكهنة والشمامسة وكل الشُعب ســام
عندما علمت أيها الأحباء أن الجنود قد أرسلوا ليحضرونى إلى أُوتيكا،





 أطلب بتضرعات دائمة وأتوسل بكل طلباتى لأجلى ولألى ولأجلكم كـى أعترف


 وكى أقترل ما سـوف يريد الرب أن يُقال فى تلك الساع الـاعة.






## ونفرح بإمتلا ككا للملكوت السمائى.


 الأسرى فى تلك الأشغال الشاقة ويموت منهم الكثيرون من شدية العذاب،
 الذهب والفضة آنية كريمة منْ الذهب والفضة، ولكن العجب هو فئى كون

 هياكل الله الحى، ولكن هل إستطاعوا أن يروثقوا نفوسكم؟ هل هل إستطاع
 إن أغلالكم هى أكاليل لكم. يا أيتها الأرجل المكبلة بالأغلال! ليس من
بشر يفك قيودك بل الله بنفسه هو الذى يحلهاها.

 عليها ربنا يسوع، فالمسيح قد خلصنا بخشـبة الصليب لذا لذا صار طبيعهاً أن

 القربان المقدس، لأنهم صاروا هم أنفسهـمـ قربانآ مقدساً مقبولا عند الله.

وبعد القبض عليه تضى كبريانوس مدة سنة فی المنفى، ثم أكـمل شهادته بقطع رأسه، ، وصار له المنفى مثلما كانت بطمس ليون اليوحنا الحبيب مجالاً للرؤى الاللهية والتعزيات، حيث رأى المى ما هو عتيد أن يحدث لها له، ونى أثناء نفيه كتب الكثير عن الإستشهاد من خلال لال معايشة حية، على نحو يخزى هؤلاء الذين إفتروا عليه فى هروبه أثناء الإضطهاد الأول. وبعد سنة من النفى أعادته السلطات المدنية إلى قرطاجنة ،

 الأسقفية بختم دمه المسفوك، إذ أنه إعتبر إستشهـاده خارج المدينة جرحاً
لشُرف كنيسته (رسالته رقم (A) .
 عليه، حيث خرج الع العسكر بروح عاليه ونظرات باشة تعكس شـجاع

 بونتيوس
وإنتشر الخبر فى المدينة فهرعت الجموع وتقاطرت حول راعيها لتحوطه
 كبريانوس جمع غفير وعسكر بلا عدد حتى أن بونتيوس يقول الإنهم كانوا
كغازين للموت نفسه!!!.

ركان الحماس يتقد فى قلوب رعية قرطاجنة حتى بدوا فى سيرهم

$$
\begin{aligned}
& \text { أعترف باسم الله، فسوف نقرره معاً فى الوقت المناسب بحسب تعليم الرب. } \\
& \text { ربنا يحفظكم سالمين آمنين فى كنيسته. } \\
& \text { لِيكن ذلك برحمته. }
\end{aligned}
$$

## كبريانوس

أسقف قرطاجنةه

## ( إستشهاد القديس كبريانوس

فى هحنة الإضطهاد الثانى عام YOV م صدر مرسوم بإعدام رجال الدين
 الإمبراطور، أُمر بالقبض على كبريانوس الأسقف الذى أعلن أنه مسييحى وأسقف.

ركانت الشُرطة تريد أن تنقله إلى أوتيكا عند الوالى، إلا أن كبريانوس
 وإحتشدت الجموع ليحوطوا أسقفهم بصلواتهـم ورفائهم. وفى الصباح مضى به الجند إلى الوالى ومروا فى طريقـهـم إليه بأحد الملاعب، فإتخذ بونتيوس تلميذه من ذلك صورة واقعية ليبين أن كبريانوس كان يجرى فى سيره نحو المسيح جرى المصارعين المجاهدين ، ويصف بونتيوس مشاعر أسقفه الأخيرة، وكيف أنه كان يترو إلمان إلى معمودية اللدم، وكيف كان يردد (هناك... فوق فقط، السلام الحقيقى، الراحة الاحة الأكيدة،

يسفك دمه لا يحسب لعرقه حساباً.

 أن النعدة الإلهية أرادت أن يكون كاهن الله متمتعاً بكرامة الأسقفية حتى
فى وتت آلامه.

وما هى لحظات حتى مثل القديس كبريانوس ألمام الوالى جاليريوس فیى


 شرعية وصرت قائدأ لهم لذا ستصير عبرة لمن أغويتهم بمئلك وسيصير دمك
تثبيتاً لشرائع الإمبراطررية وعندئذ يسود النظامه .




 بع وليمة العشاء السرى، فهى مثل الإنخارستيا تستمد كل قيمتها من آلام الرب.
لذا قدم القديس كبريانوس إستشهـهاده كما لو كان ذبيحة إفخارستيا، نقرله هالشكر للها إنما هو تبير إنتقاه لوصف الإستشهاد له نغس الصدى

وكأنهم يركضون، فالشوق والفرح والحزن والوفاء والغيرة إختلطت مساً فى
 قلبها أنخر تيجانها وررح أسقفية شفيعة عنهم جميعاً، وعيونهم ساهمة شاخصسة إلى ما وراء قرطاجنة والأرض كلها، نحو السماء موطن الشههاء

ونى هذه الملحمة إلتأمت جماءة المؤمنين والكهنة يودوعون أسقفهم..... يتعانقون والدموع تُذرف من عيونهم ذرناً وبدا الموقف رمياً والصمت يختيم


متحلياً برجاء وإيمان يفوتان الوصف!!
لقد خط هنا الركب على جبين الكنيسة لحناً حزيناً مجيداً صادادقا إمتزج بالعبادة والتسبيح والإستعداد للشهادة، وتور جبينها بتاج مجد على بلى رأسها مرصع بالدمرع وبقلادة بطولة حمـراء لجهاد مظفر فيا سا ساحن
 صباح، وروح الله يلم شملها ويوحد صفوفها فيعلو صوتها وتزداد هيتها نمواً.
وعندا وصل الركب إلى دار الولاية، حيث كان اليوم خارآ والسير
 إليه. أحد الضباط لِيعرض عليه ملابس جافة، مؤملاً أن ينال ئياب الأسقف
 يسفك دمه برضى كامل، لم يهتم بعرق الجسـ المتصبب، إذ أن الذى

تاركاً وراءه شُعبه الحزين يبكى ويصلى ويترسمب خططاه، ويردد أصداء

النصيب الطاهر ليصطبنوا بالدم ويعبروا.

وعندما أتت لحظة الإنطلاق خحلع كبريانوس ثياب الحبرية وأعطاها






من الله لِتمـم مسرة الله فى قديسه ونفذ الحكم.

وتدحرجت رأس كبريانوس الجسدية على الأرض وصعلت روحه منطلقة
 أول أسقف يستشهد فى مقاطعته سائرآ على طريق الرسل، وستظل ألى أسقفيته ورسائله باقية حية حتمل لنا أغلى فَذكرى لأفخر أيام فى تاريخ أسقف شهـيد
من القرن الثالث الميلادى.

وهكذا رأى الشُعب أحاديث راعيه وعظاته تتحقت عملياً أمام عينيه ليس
 الكهنوتى بدم الإستشهاد فی قرطاجـا
زين شارة كهنوته السمائى بدمه الثمبن.

الليتورجى، وهكذا يبدو الإستشهـهاد لكبريانوس مئل تقـدمة ليتورجية
جماعية...
إنها أعظم مُهـادة صـرت من هذا الإنسـان الوثنـى الموعوظ الكاهن

 رئرسنا معها كدليل على تعلقهم براعيهم.

إنه الإيمان الذى نقل الجبال، إيمان الشهادة الجماعية والفردية لاسم

 الشهـداء، وهو فيهـم لكنز سمـائى، يدفعهـم ليطلبوا أن يقدموا نفونـهـم
 (يواه (1N. ) وكأن كل إنسان فى تلك القرون الأولى كونه يكون مسيحياً

 تبعته كل هذه الجموع إلى مكان الإعدام حيث أُقتيد نحارج المدينة

 الأسقف أيقونة المسيح، كـما يقول بونتيوس ، والعجيب أن هـي هـا فـا الراعى
 الفقراء والبائسين ويشجعهم ويوصى بهـم!!

## أعمال القديس كبريانوس

كان النشـاط الأدبى للقديس كبريانوس مرتبطاً إرتباطاً وئيقاً بحياته وعصره، وقد كتب أعمـاله كلها لأجل مناسبات معينة ولخدمة أهداف رعرية عملية، إذ كان كبريانوس رجل علا عمل يهتم بإرشاد وتدبير النفوس

 وضوحأ ورقة من ذلك الأخير، وتوضح تأثره الكبير بلغة وتشبيـهات الكات الكتاب

 واحدآ من أشهر الكتاب، ورُجدت كتاباته فى عدد ضنخم من الخطرطات. ولدينا ثلالثة قوائم قديمة بأعماله ، الأولى موجودة فى سيرته التى كتبها شماسه بونتيوس Pontius الذى يصف فی الفصل السابع فى شُكل ألسئلة محتويات الإثنى عشر كتاباً كما تظهر فى الخططوطات القديمة.

No. ( Mommsen من هخطوطة رقم القـائمة الثانية نشرها مومسن (12266 s.X هن الرسائل.

أما التائمة الثالثة فنجدها فى عظة للقديس أغسطينوس عن القديس كبريانوس نشرها ج. . مورين G. Morin.

ثم حمل المؤمنون جسده ليلاً بالنشموع والمشاعل مع الصلوات بمشياءر



التى شتتفل به حتى الآن.

هذا وقد ألقى القديس أغسطينوس فى ذكراه خحمسة عظات ما ما زالت

 بكبريانوس الساحر من قِبل بعض الكُتاب. بركة الشهيد كبريانوس فلتكن معنا آمين.


وإذا كانت العذراى ثريات، فيجب أن يستخدمن غناهن ليس لمثل هذه الأمور، بل لأجل أهداف صالحة، مثل مساعدة الفقير،، وستجد أبها القارئ
 كبريانوس
وفى الغالب كتب القديس كبريانوس هنا العمل بعد سيامته الأسقفية
 كتاب ترتليان (اهن ثياب النساء وقد إمتدح القديس أغسطينوس هذا العمل وأسلوبه واعتبره نموذجاً

يجب أن يقتدى به الواعظرن.
ب) عن المرتد

كتب كبريانوس هنا! العمل بعد عودته من مخأه أنثاء إضطهاد ديسيوس





 أنكروا الإيمان بسبب محبتهـم العمياء للقنية، ولا يمكن ألا يلا يعطى لهـم
 التساهل معهم لن يؤدى إلا إلى منعهم من تقديبم التوبة المناسبة، ونقط

## 1) إلى دناتوس To Donatus

هو أقدم كتابات القديس كبريانوس، وقد أرسله إلى صديقه دوناتوس،
 خلال سر التجديد من الفساد والعنف والبربرية التى للعالم الوثنى، ومن المنى العمى والخطايا والشهوات التى لحياته الشخضصية السـابقة، إلى شتلام وفرح إيمانه المنيحى، وهذا العمل يذكرنا بإحدى إعترافات القديس أغسطينوس
 وإذ كُتب بعد معمودية كبريانوس بفترة تصيرة، والتى كانت فى الغالب فى عشية عيد القيامة عام أسباب قبول كبريانوس للإيمان المسيحى، بل يدعو الآخرين أيضاً ليتبعوا نفس مسلكه.

## On The Dress of Virgins ثياب العذارى (Y

كأسقف مهتم بالتلمذة المسيحية، يخاطب كبريانورن فى هذا الكتا بلاب العذارى ويعلمهن عن مخاطر العالم الوثنى بكل سنروره وأباطيله التى خيط
 ثيابا بسطة ويتعدن عن الجورهرات والتزين والمساحيق التى ليست إلا إيختراءأ من صنع الشياطين

## © الصلاة الربانية The Lord's Prayer

أغلب الظن أن كبريانوس كتب هذا العمل بعد كتابه اورحدة الكنيسةا

 الصلاة الربانية ولكن بقدر محدود إذ أن سُرح كبريانوس أعمق وأشمل . رنقدم فى الفصل التالى عرضاً شاملاً بهذا الككتاب.

## To Demetrianus إلى ديمتريانوس

 المسيحيين بأنهم المسؤولون عن المصائب التى حلت مئخراً من حر المرب ومجاعة وجفاف، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تعزى فيها الميا المصائب



 أفريقيان آخران نغس الموضوع وهما أرنوبيوس ولا كتانتيوس .
 الدفاعية ومتورياته تتشابه كثيرآ مع دفاع ترتليان وكتابه هإلى سكابيولا إلاه .
 المقدس، والتى لن يكون لها أى تأثير على ديمتريانوس، ورأى أن تفنيد

هؤلاء الذين ضعفوا بسبب عذابات عظيمة يستحقون الرحمة. على أية حال، هؤلاء جميعهم يجب أن يخضبرا لقانون التوبة ، وحتى هؤلاء الذين الذين إستطاعوا أن يقدموا شهادات بأنهم ذبحوا اللأوثان دون أن يدن أنسوا أياديهـم بمشاركة فعلية فى هذه العبادات الوثنية يجب أن يخضعوا لقانون التربة
لأنهم دنسوا ضمائرهم.
 وصار أساس الإجراءاءات الثابتة التى تتخذ في في موضوع المرتدين المين الصعب فى كنيسة شمال أفريقيا كلها. ونقدم فى الفصل التالى عرضا شاماملا لهذا العمل
The Unity of The Church وحدة الكنيسة
كان لكتاب وحدة الكنيسة أتأثيره القوى دائماً، وهر يقدم كلنا مفتـاح ششخصية كبريانوس وكل ما كتبه، سواء كتب أو رسائل، وييدر أنه قد كتـب
 فليسيسيهوس Felicissimus فى قرطاج، وأغلب الظن أن كبريانوس

 الرومان الذين كانوا لا يزالون يتبعون نوڤاتيان ويقارون كون كورنيليوس أسقف روما، وقد تمت المصالحة بينهم وبينه (أى كورنيليوس) تبل نهاية عانيرن prol
ونقدم فى الفصل التالى ترجمة كاملة لهذا العمل الثمين.
9) فاثلدة الصبر The Advantage of Patience

بنى القديس كبريانوس كتابه عن فائدة الصبر على عمل ترتليان عن


 الكتابين فى الروح واللغة يظل واضخاً تماماً كما هو الحال مثلاً فى وصف أيوب.
وتوضح المقدمة أن الكتاب كان عبارة عن عظة، وفى رسالة كبريانوس إلى خوبيانوس Jubianus ، وهو فى الغالب كان ان أسقفاً لموريتانيا، يذكر أنه قد كتبه نحو عام TOT TO
ونقدم فى الصفحات التالية عرضاً كاملاً لهذا العمل.
Jealousy and Envy الغيرة والحسد (1 .

فى النصف الثانى بن عام rol pror أو عام ror.

ودحض هذه الاتهامات كان ينبغى أن ينبنى على الیقل والبراهين اللعقلية، وهذا النقد يفترض أن كبريانوس كان واضعاً فى ذهن ألن أن يُخرس ويسكت

 الوثنية. وما زال تاريخ كتابة هذا العمل غير معروف.

## On The Mortality الموت (V


 الموت بالنسبة للمؤمنين، كتب كتابه هالموته فی ذلك الوقت
ونقدم فى إلصفحات التالية عرضناً كاملاً لهذا العمل.

## Concerning Works and Alms الأعمال والصدقات

فى نفبس تاريخ كتابه الموته ، وضع كبريانوس عـمله ر الأعـمـال والصدقاته والذى يحت على العطاء الحر، فالوباء المدمر ترك الكثيرين
 المحتاج والمريض وايمتضر .
ركان لهذا الكتاب مكان متميز دوماً فى التراث المسيحى، وتسرد أعمال
 التالى عرضاً كاملاً لهذا العمل.

ويتضمن الكتاب الأول Y\& عنواناً جانبيا، بينما يتضمن الثانى •r عنواناً
أنما الكتاب الثالث فله مقدمته الخاصة به، والتى توضح أن كبريانوس قد
 المسيحية ومرشد للفضائل ويتكون من • • آ موضوعاً يتبع كل منها الأدلة
والبراهين من الكتاب المقدس.
 الجزم بما إذا كان كبريانوس قد جمع الكتب الثّلاثة مـا ألما أم لا، وأغلب الظن أنه جمع الثلاثة معأ بعد كتابتهم بفترة، ويعتقد الباحثون أن تاريخ هذا

## r| ( ) عن أن الأصنام ليست آلهة

That The Idols are not Gods
بهـدف هذا البحث الصـغير فى جـزئه الأول ( (V-1) إلى إئبات أن

 رحلوا، نحتت التـماثيلِل لهم، وذبح الناس الذبائح والضّحايا واحتفلوا


داع للربط بين هذه الممارسات الدينية وبين القحط الذى حل بروما. أما الجزء الثانى (^-9) فيظهر أن هناك إله واحد نتط، غير منظر
(1) حث على الاستشهاد مُرسل إلى فورتوناتوس

Exhortation to Martyrdom, addressed to Fortunatus هذا الكتـاب عبارة عن مجـموعة, من النصوص الكتابية، وقد وضعه

 وهكذا يقذم كبريانوس مادة مجردة وليس شرحاً كاملام. ويشير هذا الكتاب إلى أحد الإضطهادات، وقد تباينت آراء العلماء حول

أنه قد كُب نحو عام ror pr.
( Y Y إلى كويرينوس : كتب العهود الثالثة

## To Quirinus: The Books of Testimonies





وقد تسمه كريانوس فى البداية إلى كتابين ثم أضاف إليه كتاباً ثالثأ.
 الخريستولوجى، وترتيبه نُبيه بذالك الذى فى كتاب (إلى نورتوناتوسا،

كتابتهال لا نستطيع أن نصنفها تاريخياً لأنها لا تتضهن أى إنـارة إلى تاريخ
والرسالة rج تُعتبر كتاباً وتُسمى أحياناً اسر كأس الربه وتتحدث عن سر الإفخارستيا كما يتضح من إسمها.

 مصدرآ هاماً فى تاريخ الكنيسة والقانون الكنسى، بل وأيضاً أثرآ متميزآ فى الـى اللاتينية المسيحية.

وغير مدرك، ثم يقدم فى الجزء الثالك فكراً خريستولوجياً مبسطاً. ب) الرسايل
تمثل رسائل القديس كبريانوس مصصدراً غنياً لمعرفة تاريخ هذه الحقبة من حياة الكنيسة، فهي تعكس مشكلات وجدالات الإدارة الككنيسة فى نحو منتصف القرن الثالث.
ويرجع تاريخ جَميع هذه الرسائل إلى زمن بعيد، وتد بدأ فعلاً عندما رتب كبريانوس بعضاً من رسائله بحسب ميحتواها وأرسل نسخاً منها إلى
 أخرى من الرسائل من ا 1 رسالة، 70 منها بقلم كبريانوسِ، و 17 مرسلة إليه أر إلى إكليروس قرطاج.
 اضطهاد ديسيوس ومنها TV رسالة إلى إكليروس قرطاج ومعبه.
ومراسلاته تع البابا كورنيليون ولينسيوس Lucius تتمثل فنى الرسائل من \& : :




يبقى خارج الكنييسة (لا خلاص لأحد خارج الكنيسة) ، ويبين القديس كبريانوس أن فلك نوح الواحد كان رمزآ للكنيسة الواحدة، فلو كان فی زمان معمودية العالم التى بها تم له التطهير والفداء، قد ألما أمكن لأحد ألم أن
 الكنيسة، أما من يتركها ويخرج خارجاً فدمه على رأسه وهو مسؤول عن

ويؤكد القديسب كبريانوس على وحدانية الكنيسة بإيمانها الواحد وجسدها الواحد، معتبراً أن المُقاق والهرطقة من عمل الـئيطان، فالكنيسة لا توجد منقسمة ولا منفصلة، بل مرتبطة ومتحذة بواسطة الأساقفة اللذين يكونون معاً بإيحادهم الواحد مع الآخر جسساً متماسكاً للكنيسة. وفى أوصاف أخرى، يصف القديس كبريانوس الكنيسة كمجموعة من




والقديس كبريانوس هو أول لاهوتى يعالج موضوع "وحدة الكنيسةه كــوضوع رئيسى فى تُعليمنه بإعتبارها (اعروس المسيح" واأم المؤمنين"

 رخارج شركة الكنيسة لا شئ سوى الخطية والظلمة، حتى الأسرار والرسامة والأسقفية والإعتراف بالإيمان والإبخيل نفسه لا معنى لهـم طالما هـم خارج الكنيسة (رسالته رقم 0) .

## ملاهمخ فكر الהیيس كبريانوس

## الكنيسية

تميز القديس كبريانوس بإهتمامه بإدارة كنيسته من خلال تعليمه عن طبيعة الكنيسة ودررها من واقع خبرته الرعوية الأسقفية، وهو يرى فی تلى تصن سوسنة رمزآ للكنيسة المتحرة من الخطية، ورمزآ للكنيسة النقية، سواء النقاوة

العقائدية أو السلوكية.
وهو صاحب القول الشّهير يأخذ الكنيسـة أماه لذا نادى القديس كبريانوس دائماً بأمومة الكنيسة
 خارج معسكر المسيح، فليس مسيحياً من هو ليس داخل كنيسة السيد المسيح، إذ كيف يمكن أن يكون أحد مع المسيح إن كان لا يحيا دان انحل عروس المسيح وإن لم يوجد فى كنيسته.

وطالما كانت ولادة المسيدحى تتم فى المعـمودية التى لا خحدث إلا فى الـى العروس الوحيد للمسيح التى تستطيع أن ثلد روحياً أولادأ الله، فأين يمكن أن يولد من لم يكن أبناً للكنيسة؟!!!
ويرى كبريانوس أن الكنيسة كفلك نوح لا يخلص من يبقى خارجها، فكما لم يخلص من ظل خارج فلك نوح، كذلك فإنه لا خالاص لـنْ
ارع غنمى| (يواY-Y ) .

وفى رسالته رقم (YY) يرى أن الأسقفية هى إدارة الكنيسة التى تعبر عن
 معنى نقط فى مضنـون ونـون الـود الجماعة الحية للكنيسة خحالال الأسرار والرعاية والشركة والشهادة.
 أفكاره عن هذا الموضوع فى تعبيرات مجردة أو كإمتيازات قائمة بذاتها



الكنسية وبالوفاء بكل إحتياجات أعضائها الروحية.
وفى وسط الكنيسة وجد القديس كبريانوس راحته، بإعتبار أن الكنيسة
 ويسهر، وهى بدورها تسنده وخرطه بتعاليمها وصلوات أعضائها.
كذلك يربط القديس كبريانوس بين الأسقف والرعية (أعضاء جسد
 والأسقف بالكنيسةه ، لذا إنصب إهتمامه فى أن يرى وظيفة الأسقف فى وحدة جذرية مع الكنيسة، ولع شعب الله المؤمن، فيقول فى رسا رسالته رقم (AY) (الأسقف حينما يعترف بالإيمان، إنما ينطق بفم الشعب، باللهام

لم يجعل القديس كبريانوس خدمة الأسقفية أعلى من الكنيسة، لذلك

حفظ القديس كبريانوس تعلميه عن الكنيسة بأنها الجسد الذى يتغنى على الحياة الإلهية السرية الواحدة، الجسد الذى ينبغي ألنى أن نتحد به إن أردنا
 الكنيسة جسلد عضوى مترابط ذر بنيان منظور ودستور وقانون واضح وبرئرئاسة

 فى كل إيبارمية מالأب الأسقف: (رسالته رقم YY)

## طبيعة خدمة الأسقفية

إتفاقاً مع تقليد باقى آباء الكنيسة الجامعة، يوضح القديس كبريانوس أن تكميل شتقيق الكنيسة كجسد المسيح السرى يتم من خـلال خلدمة الأسقفية، وتلك الوحدة السرية غير المنظورة لها وجه منظور خارجىى، يكمن فى إيخاد الشعب مع راعيه. والقديس كبريانوس من أششهر المدافعين عن مركز الأسقفية داخل الكنيسة، موضحاً أن السلطان الأسقفى يختلف تماماماً

عن أى سلطان بشرى بحت.
ركان تعليمه عن طبيعة خدمة الأسقفية مؤسساً على كلمات الوحى الإلهى نفسه وعلى التدبير الإلهى لخلاص العالم، فها (اموهبةه والأسقف لابد أن يكون متوشُحاً بالروح، وكل إيبارمية يصبح لها
 القديس بطرس الرسول داخحل كنيسته، وله نفس السلطان المُعطى للرسل الإثنى عشّر، يتوارثه الأساقفة جيلا" من بعد جيل آارع خرافى. ارع غنمى .

إله أموات بل إله أحياء (مت Y : :Y) (رسالته رقم بY) .
ورأى كبريانوس هنذ بداية أسقفيته ألا يقرر شيئاً بدرن مشياورة الإكليروس


 مفهومها وطبيعتها وعملها الإلهى والسرائرى والرعوى.

لذلك يسعى القديس كبريانوس لأن يرى كل صفات الإنسان الروحى مجتمعة فى شخحصية والأب الأسقفه فيقول فى رسالتيه (رقم

 الجميع، ومن تتوفر فيه كل هذه المتطلبات الروحية يكون هو وحده المستحق أن يدخل ضمن عضوية مجمع الأساقفة المقدس.
ويحزن القديس كبريانون من أجل كل إخفاق يأتى من جانب الأسقف

 رقم (7 ، 70).
كذلك يرى القديس كبريانوس أن السلطان الأسقفى - بسبب الضعف البشُرى ـ ليس مطلقآ، بل هناك عوامل عذيدة تضبط هذا السلطان:

أصر على الإنتخاب الشُبىى للأسقف، فمن حت الثـعب أن يختار راعيه، ومن حقه أن يرضضه إذا إعتتق الهرطقة أو كان غير مستحت.
 نال الملاد الثانى بالمعمودية التى بها يصير الكلا أولاداً لله إلخرة، ريبقون هُكذا حتى النياح. كذلك يؤكد القديس كبريانوس علي أليا أن السلطان المُعطى للراعى ليس كسلطان البشر، لذا مشيئة الله هى أن يختار الأسقف



 (رسالة r7) فيجب أن يُجردوا من كهنوتهم، لأن الكهنة فى العهد القديم

كان يجب أن يكزنوا بلا لوم.


 الكنيسة بأنها تتكون من الأسقف والإكليروس والمأونمين (رسالته • 1) الذين
هم ثابتين فى الإيمان.

ويعتبر كبريانوس أن المسيح ربنا قد أسسى الكنيسة وأتامها على الأساقفة لحلفاء الرسل وجعلهم رئرساً لها، رهو يصلى دائمآ من أجل حيورية الكنيسة ليكون أعضاؤما من الأحياء، فتكون الكنيسة عندهم وفيهـم لأن الله ليس

وركيل سرائر الله، للا بخلدمته الأسقفية يكون أداة الوحدة فى كنيسة الله وأداة التعبير الدائم عن الوحدة الـسرية الكائنة فى جسد المسيح الـيرى (رالكنيسةه.

شرح القديس كبريانوس أن هرربه وقت دحنة الإضطهاد الأولى لم يكن تخلياً عن رعيته، ونشر بياناً عن أعماله ما يدل على حزمه وعلى صالابته
 والتدبيرى بكل غيرة، لذا بقى دائماً ساهرأ على إخوته حاضرأِ بأ بينهم بروحه وتشجيعه ونصيحته (رسالة • Y) وكأنه محبوساً بينهم، میهم بالـي القلب يشعر بهم بينما هو فى مخبئه. تعود كبريانوس على مشاورة الشُعب قبل السيامات وعلى أن يفحص

 يفحص معهم كما يقتضى ما إتخذه وما يتخذه من التدابير.

## الكتاب المقدس و التقليد

إن القديس كبريانوس وهو يعترف بولائه للتقليد، يعترف ضمناً وصراحة


 وعلى الأخص على من يشُغلون أية رتبة فى الكنيسة، فالكتاب المقدس
(1) أن يكون الأسقف على إنصال بشر كائه الأساقفة ومرتبطاً معهم، معتبرآ



 وتعاليم وتوانين. لذا كان الرجوع إلى أقوال وأعمان الآباء السابقين سمة طبيعية فى قرارات القديس كبريانوس فيما يختص بتديرايراير الكنيسة
(77،01، ،9،90 رسائله (7)
 كضمير الكنيسة الحى على مدى الأجيال وكتقليد يحفظها.

 قبـلاً أن يُسـمـح بتكراره دائمـا، أى أن لا يا يصير الخطأ المتكرر قانوناً (رسالته) (VY)

ويؤكد القديس كبريانوس على أن الوظيفة المميزة للأسقفية حقاً نكمن
 حياة المؤمنين بإعتبار أنه لا خلاص لألأحد خارج الكار الكنيسة، فداخل الكالى الكنيسة

 من أنه والرئيس، المكرم وسط الجماءة، إلا أنه بالأكثر مُعتبر ا اخادم، الأسرار

ولهذا اللسبب يُظهر الروح القدس نفسه فى هيأة حمَامة، لأن الحُمامة طائر
 الواحد، هكذا نحن أيضاً فى الكنيسة لتكن لنا هذه البسناطة وهذه الخبة التى جغعلنا مثل الحمامةا

 وظهور رجدة الآب والابن والروح القدس فى تآلف الشُعب المسبيحى.

 , عقيدة كبريانورّى، إلى السلوكُ والتجارب، لذا يقول عن الروح القدس أنه يُفاض بقدر ما يقبل.
 الكنيسة وحدها لها هذه القوة وتملك ينابيع المياه الحية، ويتبع كبريانوس خطط العلامة ترتليان فى تأكيده على أن وضع الأيادى بعد المعمودية يكمل بالضرررة طقس المعمودية لإعطاء الروح القدس، ككذلك يعتبر الروح القدس .مصدر الإلهام للأنبياء والرسل جميعاً.

## سر المعمودية

 الأسرار، نمـن خلال غسل الماء يولد الموعوظ ميلاداً ثانياً إلى جدة الحياة

يُوضع كخكم بين الآراء المتعارضة (رسالته رقم 01) وينظر كبريانوس إلى الأسقف على أنه معلم أولاً، وهنا أمر يأخذه مأخذ


 الحق التقليدى للكنيسة، والأمر فى هنا لا يحتاج إلى بهارة شا شاليخصية أو مواهب فائقة، بل إلى دراسة وإجتهاد ششخصى دائم. ويؤكد القديس كبريانوس على أن تُاليم الإبيلي هى التُليم الآتى من
 إيماننا، تغذى قلوبنا وتسير بنا فى طريق الخلاص إلى النهاية، حتى تبلغ بنا إلى ملكوت السموات.

الروح القدس
مثل الأباء الأساتفة أغناطيوس وإيريناؤس أسقف ليون، هكذا كان أيضاً
 القدس، لذا يقول ولقد كان الروح القدس ينظر إلى الكنيسة الواحدة لما فا قال

 القدس ينظر إلى هذا البيت الواحد وإلى التوافت الكائن فيه، ألى فى بيت الله فى كنيسة المسيح، حيث تسكن النفوس البسيطة المتحدة والمتوافقة مباً،

السامرة (أع ^:عأ ) هكذا فى الكنيسة أيضاً منذ ذلك الحين ينال جميع المعمدين الروح القدس ويختمون بختمه عند دعاء الكهنة الكينة ورضع أياديهم.... فالكنيسة هى الوسيط فى منح الروح القدس للمعمدينه،
ريتحدث القدس كبريانوس عن الكاهن خادم السر رعن سر المعمودية كعمل كهنوتى، وعن المعمودية كختم وميلاد ثان جديد وعن مستحة التثبيت (الميرون) وعن تغطيس المُعمد ثلاثة مرات على المئ اسم الثالوث القّ القدوس
 ورضع أيدىى الكهنة يتقبلون الروح القدس وختم الرب، إذ ينبغى على من يعتمد أن يُمسح أيضاً بالمسحة ليكون مكسوحاً لله ويأنخد نعمة المسيحه . وعن لزومية معـــودية الأطفـال يـقول: ها المعمـودية ونعمة الله الذى هو صالح ورئرف بالجميع، فالمعمـودية هي للجميع، خصوصاً للأطفال الصغار الذين بنوع خلمصوصى يستميلون إلتباهنا وصلاح اللهع.

وفى تعليمه السرائرى يوضح طقس جحد الشيطان فيقول رإننا بجحد الشيطان وهيئة هذا العالم كله، وجحد الشيطان مؤكد بالتقليده ركذا يقول الـي
 والروح القدس)" مؤكداً على إستدعاء الثالوث وضروزته لكمال شـرعية السر الكنسى.

ثم ينتقل بنا القديس كبريانوس إلى معمودية الدم فيقول: القّد أُخذنا بتدبير من الله المعمودية الأولى، فليكن كل وأحد منا مستعدآ للمعمودية
 الرب، بعد نواله نعمة الروح القدس فى المع المعدودية، ليوضح ألمى أن الماء حقيقى وليس مجرد رمز، وأن المعمودية إنما هى بالماء والروح. ويعتبر, كبريانوس مشل سابقيه من الآباء أن الإنسان العتيق يموت فى

 الثانى بطريقة معجزية، وهو فى هذا يؤلى كلا على سلى سرائرية المعمودية وفاعليتها وعلى أنها إنضمام لعضوية الكنيسة.

ركز القديس كبريانوس كرجل كنسى من الطراز الأول على أن الأسرار


 السمائي نفكر ونعيش فيما للمسيح ونمارس بجديدنا هذاه .
ثم يشرح كبريانوس قانونية الممارسة الطقسية للسر فيقول: اليلزم أولا أن




 ويوحنا بعد صلاة واحدة إستدعوا الروح القدس ورضعوا الأيدى على سكان

خبيزنا وقرتنا نحن الذين نأكل جسده، والنين زلوا فى الهفوات ويتقدمون

 المعد من حبات القمح جسده.. وعندما يدعو الخمر المُعد من حبات الما العنب دهد، نهو بذلك يوحدنا ويأتى بنا إلى الوحدة الكاملةه .

ويرى القديس كبريانوس أن جسـد المسيح ودمه يحمينا عنديا نأخذ


 تكون الذبيحة كاملة وحقيقية فى الكنيسة لله الآب، عندما يتم إصعبادها بحسب مثال تقدمة المسيح.
 هى غاية وموضوع ذِبيحتنا، ربحسب القديس كبريانوس (احينما نصعد
 عمل وتقديم قربان آلام الخنلص الذى قدنمه لله الآب، والمسيح حينما تألم
 حاملار لخطايانا، ومن ثم نفنى جسسده ودمه قدم شُعبه إلى الله الآب، وفى الإنخارستا بتحهد المسيح بشُعبهاه .
ويؤكد القديس كبريانوس على أن السيد المسيّح هو الكاهن رهو الذبيحة بآن واحد، فهو رئيس كهنة الخيرات العتيدة، وهو الذى قدم نغسة ذبيحة

الثانية أيضاً، متيقتا أن نعمتها روتها وكرامتها أعمق وأثمن من الأولى، إنها

 معمودية الماء ننال غفران الخطايا، ألما فى معمودية المم فنتال إكليل كل

وير كز القديس كبريانوس على أننا نال التطهيرير والفداء والخلاص داخلي الكنيسة فيقول : ا فى فلك نوح
 معمودية العالم التى بها تم لـ التطهير والفداء قد ألما أمكن لأحد ألمد أن يخلص رهو خارج فلك نوح، لكان من الممكن أن يحيا بدون بـممودية من هو هو خارج الكنيسة.

ويتحدث القديس كبريانوس أيضاً عن الأسرار بإعتبارها تتم بترسط
 الزيت...) والعنصر الثانى غير المنظرِ (أى الروح القدس) ... بإعتبار أن

 الكنـيى الفصل بين هنين السرين.

## سر الإفخارستيا

أنا عن التعليم الإفخارستى، فيعلم القديس كبريانوس بأن المسيح هو

الكأس الذى يُقدم لنتذكر الرب يجب أن يُقدم مُزوجا ألى خمراً وماء، لأن


 دم المسيح، وهذا ما يعلنه لنا الرب وتشهد به الأسفار المقدسة.

 مثالاا للمسيح لأن الروح القدس يقول فى المزامير على لسان الآب للابن

 ومن هو كاهن الله العلى إلا ربنا يسوع المسبح اللذى قدم ذبيسة لله الآب

والررح القدس يتحدث بواسطة سليمـان عن مثال ذبيحة الرب حيث يذكر ذبيحة القربان أى الخبز والخمر، والمذبح والرسل والحكمة بنت بيتها
 رهيأت مائدتها وأرسلت خلامهيا تدعو الجميع بصوت عال إلى كأسها قائلة


 ما تم فى آلام الرب قد سبق وأخبر عنه الروح القّدس .

للآب وأرصى أنَ يُصنع هنا لذكره.





 يجد فى دم المسِح علامة خلاصه سيهرب من الهالاك، .

## الذديحة

يعد كبريانوس الوجه الكنسى الأصيل لكنيسة شمال أفريقيا، ولأنه كان أسقفاً وشهيدآ لذا تمتع بحس الراعى وأصالة الحياة المسيحية، متعبراً أن أن ذبيحة القداس هى كمال الكنيسة ودعامة وحدتها الروحية، فيقول ألـي أنى
 تطبعا واحداً متحداً، والخبز الواحد الذى هو الجسبد الواحد يعكس وحدر
 باللاء فى القداس بإخاد الكنيسة بالمسيح، وهو إشارة للوحدة الروحية القائمة بين المسيح والكنيسة.

ويرى كبريانوس أن المسيح ربنا والهنا هو مؤسس ومعلم هذه الذيكيحة، معتبراً أن تقديس كأس الرب هو تقليد الرب الذى فعله من أجلنا، لأن

ويؤكد كبريانوس على أممية الإنخارستيا وأنها هى سلاح الثّهـداء، رلذلك يجب أن يأكل منها المؤمنون يوميآ، ولعل الإشارة إلى الإحتفال بسر الشكر رردت لأول مـرة فى كــابات آباء شــمـال أفريقـيا اللاتين عند كبريانوس
ولم ينفل القديس كبريانوس دور الكنيسة فى تقديم الأسرار الالههية، لذا يقول فى رسالته (رقم \&o) :
 متسعدين وتسلحوا لأجل الجهاد، لا تتركوا من تشجعونهـم في الجهاد مجردين بلا ذخيرة دفاعية، بل ليصطنوا فرقاً فرقاً خخت شعار جسار يسد يسوع ودمه: إنبعوهم من الزاد السـمـائى الكائن فى سر الإنخارستيا درعهم وملجأهم ضد الأعلاءا .

ويشير كبريانوس إلى بركة يعقوب ليهرذا وغسل لباسه بالخمر وثربه بدم


 تلك الكأى التى شربها الرب أولا ثم أعطاها للمؤمنين ليشربوا منها.
 حسب عهده معنا، ولذلك يجب أن يكون الكأى مكلوء "بالخمر المّمزوج، ذلك الخمر اللذى يُعلن ويظهر دم الرب لأنه ذلك الدم المسفوك عنا يكا يكون حاضراً دأماً طالما أن شخخص يسوع نفسه حاضر على الدوام.
 ظاهرة للحقيقة الأبدية التى تُعلن فى الزمان، لتقودنا وحرر نفوسنا وتنزع عنها الغنم وتهب راحة لنفوسنا وتقَدم لنا فرحة الصـا الإلهى وتنسينا الفكر الزمنى وكآبة القلب التى تسيبها أحمال الخطية.




 أن نتأكد أن كبريانوس يعنى القداسات نفبهها، ولسل قيمة إستخدام صيغنة الجمع هو التأكيد على الذيبحة نفسها كعمل أساسى.


كما لو كان سيتسـلِ مرة أخخرى ويخدع، ولكن الرب أدرك خداعه، ردده، وبذا هُزم وغُلب لأنه عُرف وأكتئف.

وقد كان هذا ميالاً لنا كى نترك ونتجنب طريت الإنسان العتيق ونقف
 الموت بل، عندما نعرف وندرك الخطر، نمتتى الأبدية التى أخخذناها فعالاً،






 الصنر فنزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح ورقعت على ذلك البيت البيت
 نثبت فى كلماته، وأن نتعلم ونعمل كل كل ما علمه وعمله، ولكـن آلتي لإنسان أن يقول أنه يؤمن بالمسيح بينما هو لا يحيا فى المسيح ينال جعالة الإيمان ذلك الذى لا يحيا إيمان الوصية؟ مي من المؤكد أنه سيشت ويضل، وسيصطاده روح الخطأ، تماماً كمـا تها الـا الرياح التراب وتطلّره، ولن يتقدم فى خطاه نحو الخلاص، لأنه لا يحغظ حت ظريت الخلاص

لكن، أيها الإخرة الأحباء، يجب أن لا نحذر نقط ما هو معلن وظاهر،

## النص الكامل لكـتابـ

## *

## On The Unity Of The Church




 الهخادع، حتى أننا نحن الذين لبسنا المسيح حكمة الله الآب، لا نكون مبوزين الحكمة اللازمة لخلاصناء






 تملق بكلمات كاذبة، أضل النفوس الغير nختبرة بأن الستغل بساطتها وتصديقها الغير حذر، وهكذا حارل أن يجرب الرب نفسه، واقترب منه خفية
(أى السيد المسيح) ، ولا نحفظ تعليم الأم السمائية (أى الكنيسنة) . إذا فكر أحد فى هذه الأمور ونحصها، لن تكون هناك حاجة الثاجة للمناقشات
المطُلة والجادلات.

ففى سفر نشيد الأناشيد يتحدث الروح القدس عن الكنيسة قالثالًا

 يحفظها أنه يتمسك بالإيمان ويحفظه؟ هل هل يعتقد ذاك الذى يقا يقارم الكنيسة

 رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، يعمودية واحدة، إله وآب واحده (أقع :غ).
ويجب أن نتمسك بهذه الوحدة ونحفظها ونؤكد عليها بثبات، لاسيما الأساقفة الذين يرأسون فى الكنيسة، لكى نبرهن ونثبت أن الأسقفية نفسها
 أحداً يفسد حق الإيمان بخداع ماكر ومراوغة، فالأسقفية واحدية، كل بلا جزء منها يحفظه كل واحد من أجل الكلى، والكنيسة أيضاً واحدارة، وهى منتشرة


 تنبع عدة جداول مائية... رغم أن الكثرة تبلبو منتشرة فى إتساع غنى فائض

 أشرق النور للأز، وأشرقت الأشعة الخلصة من أجل حفظ الإنسان، حتى ألما أن

 يصلى ويسبح بأصوات واضحة صافية، ربعد أن رأى أرثانه قد نُبْلت ؤأن


 النين لا يستطيع أن يقيدمم وئسرهم فى ظلام الطريق العتيق، يختال عليهم


 جلـديداً، لكى بالرغم من أنهم لا يُبتون فى إبخيل المسيّح ولا فى وصاياه،



 الخلاص، الئأى خت دعوى الرجاء، الخيانة يخت ستار الوناء والأخلار الماص،

 الأحباء، عندما لا نعود إلى ينبوع ومصدر الحق، عندما لا نطلب الرأنس
(V: (1 ( 1 (ايهل يمكن أن يظن أحد أن هذه الوحدة التى تنبع هكذا من


 الرب، لا يحفظ إيمان الآب والابن، لا يحفظ الحياة والخلاص.
إن سر الوحدة هذا، ورابطة السلام المتماسكِك بالا إنفصطال هذه، قدمه لنا








 سليمـان بعد نياحته، وعندما تقابل أخيا الشُيلونى يع يربعام الملك فـى



 قُسموا، لذا مزق أخيا النبى رداءه، ولكن لأن شـعب المسيح لا يمكين أن أن

وفير - إلا أن الوحدة دحفوظة فى الأصل والمصدر... إفصل شعاع الـُمهس
 شجرة، بحّه لا يستطيِ أن ينبت براعم أو يزهر، إفصل جـدول عن نبعه، بجّده جف... هكذا أيضاً الكنيسة التى أشرت عليها نور الرب، تشع بأشعتها على العالم كله، ومع ذلك، هذا النور المنتشر فى كل بكان هو نور واحل، فوحدة الجسد لا تنقسم ولا تنفصل، وغناها المثمر يظلل أغصانها على العالم كله، وهى تمد أنهارها بإتساع فتجرى بوفرة وسخاء، ومع ذلك


ولدنا، وبلبنها نتمو ونتغذى، وبروحها نحيا....
لا يمكن أن تكون عروس المسبح زانية، فهى طاهرة نقية غير فاسدة، هي تعرف بيت واحد، وشحفظ بعفة طاهرة قداسة المخطجى الواحد. إنها حتفظلنا لله، وهى تعين أبناءها الذين ولدتهم للملكوت، ومن ينفصل عن الكنيسة ويرتبط بزانية يفصل نفسه عن وعود الكنيسة، ولا يستطِع ذاك, الذى ترك كنيسة المسيح أن ينال مكافأت وجعالات المسيح، إنه غريب، إنه مُدنس، إنه عدو، فلا يمكن لذاك الذى ليسـت الكنيسـة أمه أن يتـخذ الله أباً له، ولو كان أى كن الذين كانوا خارج فلك نوح قد استطاع أن ينجو، لاستطلاع ذاك الذى هو نحارج الكنيسة أن ينجو أيضناً، والرب يحذر قائلا" (امن ليس
 سلام المسيح، يكون مقاوماً للمسبيح، ومن يجـمع فى أى هكان آنحر غير الكنيسة يشتت كنيسة المسيح، والرب يقول أنا والآب واحده (يو* ا: : وأيضأ كتُب عن الله الآب والابن والروح القدس (وهؤلاء الثالة هم راحده

المسيح، قدس الرب، لا يمكن أن يُرسل للخارج ولا يوجد أى منزل آخر للمؤمنين إلا الكنيسة الواحدة، وإلى هذا البيت ولإلى ألسرته المتحدة المترابطة،

 كنيسة المسيح، يسكن المؤمنون بفكر واحد ريحيون فى محبة وسلام وبساطة.
 وبهيج لا يتوعد (أحدا) بحقد، ولينس قاسياً فى عضتهن، ولا علا عنيفاً يمنا
 يصير للحمام أبناء يربرن أولادهم مسأ، وعندما يطيرون يظلون ينا بجوار بعضهم



 لطفهم ورنقهم مثل الحمام والخرات...
 همـجية الككاب وسم الحيات المميت والقسرة ألنموية التى للحيوانات المتوحشة؟ يجب أن نتلقى التهانى عندما ينفصل مثل هؤلاء عن الكنيسة
 يمكن أن تتفق أو بختـمع مع الحلارة، ولا الظلام مع النور، ولا المطر مي
 الينبوع، ولا العاصفة مع السكون أو الهـدوء، ريجب أن لا يظن أحد ألا

ينقسم، لذِ فإن الذين أخذلوا قميصه ـ الواحد الغير مخيط - لم يقسنموه،
 السائدة وسط شعبنا الذى لبس المسيح الذى أعلن وحدة كنيسته بسر وعلامة قميصه.















 واحد يؤكل، لا تخرج اللحم من البيت إلى خارجه (خرّى

ضد أناس من هذا النوع يصرخ الرب، ومن هؤلاء يمنع وينادى شُعبه


 شر.... لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهـم بل هم هم تنبأوا، ولو وتفوا فى مجلس لأخبروا شيبى بكلامى وردوهم عن طريقهم الردئ وعن شر أعمالهمهم (أر أر
ومرة أخرى يشير الرب إلى مئل مؤلاء وبقول اتركونى أنا ينبوع المياه
 لا يمكن أن توجد إلا معمودية واحدة، يظنترن أن بإمكانهـم أن يعمدوا، روغم أنهم تركوا ينبوع الحياة، يعدون بنعمة الماء الخلص ، فالإنسان معهم

 ينالرن مواعيد الحق، ولأنهم مولودون من خدا لاع لذا لذا يفقدورن نعمة الألأمانة والصدق، ولا يمكنهم أن ينالوا جعالة السلام، لأنهـم مزقوا سلام الرب بجنون الإنقسام.

 والمفسرون الكذبة للإخيل يستشهورن بالكلمات الأخيرة ويتركون الكلمات الأولى، يتذكرون جزء وبمهارة يطمسون الجزء الآخر، ولأنهم هم أنفسهـم منفصلون عن الكنيسة، لذا يفصلون جزء جوهرى من الآية، لأن الرب -

الإنسـان الصالح يمكن أن يترك الكنيسة، فالرياح لا تذرى الحنطة،
 الخفيف هو الذى تطيره الرياح، والأنجار الضئيفة هي التى التى تُقلع فى بداية
 لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معناه ( (يوr :9 19) .
 العقل المفسد بلا سلام وعدم إيمان، المنقسم على نفسبه، لا ينال الوالو الوحدة، إلا أن الرب يسمح بوجود هذه الأمور، بينما يظل الإلختيا لإليار بإرادة الإنسان




 عن بعضها البعض، والقئ منفصل عن الحنطة..... وهؤلاء (الأنشرار) هـم

 يتخذون لأنفسهم اسم وأسقفه رغم أن أحدااً لم يقيمهـ لأسقفية، هؤلاء
 كرسى الطاعون والأوبئة، خادعين بلسان الحية، وبارعين فى إفساد الحتى، ينفثون سموماً كميتة من ألستنهم المهلكة، كالامهم يزحف مئل السـرطان، ونحادثاتهم سم مكيت فى قلب وصدر أى أحد.

رأيضاً بنغس الطريقة التى بها، عندها كان الرسولان (بطزّ وبولس) فى




 نفسه مسح وصنع الكنيسة، ولكنه - موبخا عديمى الأمانة بسبب إنقسالمهم
 حاضرآ وسط إنتين أو ثلالة يصلون بذهن واحد ولا ولا يكون حاضرآ وار وسط عدد
 كما تناله تضرعات منتسمة غير متفقة لكثيرين....





 يمكن أن يكون لـ سلام مع الله، فأى سلام إذن يعد به أعداء الشـر ألـركة

 يكون وسطهم عندما يجتمعون معاً، بينما هم يجتمعون خارج كنيسة
المسيح؟!

عندما يخدن إلى تالميذه عن الجموعية والوحدة ـ قال راؤقول لكم أيضاً




 والوحدة أولا'، ريقدم رابطة السلام كشُرط أساسى، وقد علم أننا يجب أن أن


 كما هو واضح - منفصلون عن المستِ وإبيله؟ لأننا لم نفصن عنهـ بل
 لأنفسهم أماكن متعددة ومختلفة للعبادة، فقد تركوا رأس ونبع الحت، ولكن إلىن الرب كان يتخدث عن كنيسته، ويتحلث أيضأ إلى هؤلاء الذين في ألى الكنيسة
 ما أرصى به وعلمه، واجتمعوا بوحدانية وصلوا، فرغم أنهم إثنان فقط ألوا أر ثلاثة إلا أنهم سينالون من ميجد الله ما ما يطلبون (احيثما الجتمع إئنان أو ثالانة باسمى فهناك أكون فى وسطهمه فبين هؤلاء السططاء الخبين للسلام، بين هؤلاء الذين يخافون الله ويحظظرن وصاياه، بين هؤلاء ـ رغم أثهم إلثان أر

 جموعية وسلام ورحدة، لذا أنقذهم وأحياهم وسط ألسنة النار الخيطة بندى،

أن يسكنوا مع الله أُ يتحدوا به، ورغم أنهم يُحرقون وِيُقدمون للنيران أر يقدمرن حياتهم ريلقون للحيوانات المتوحشة، إلا أن ذلك كله كله لن يكون إكليل الإيمان، بل عقاب الخيانة والإنشقاق (+) ، ولن يكون النهاية البيديد


 الرب نفسه مسبقاً وقال , كثيرين سيأتون باسمى قائلين إنى أنا هو ويضلون
 هكذا أيضاً لا يمكن أن يكون مسيتى ذالك الذى لا يثبت فى حت الإنجيل وحق الإيمان.

إن النبوة وإخراج الشياطين وعمل أمر عظيمة على الأرض، هى بكان

 اكثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باس باسمك تنبانـانـا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا
 لازم وضرورى كى يستحق الإنسان جعالة الرب الديان العادل، ويجب أن ألن
 أوضح طريت رجائنا وإيماننا فى ملخص موجز قال والرب إلهنا رب واحد،
 تحسب لهم شهادة، فلا إستشهاد خارج الكنيسة.
, رحتى لو ذُبح هؤلاء من أجل إعترافهم بالاسم (أى اسم السيد المسيح)
 لا يمـتى ولا حتى بالآلام والعذابات، ولا يمكن أبداً لناكا الذى ليس داخل الكنيسة أن يكون شهيداً، ولا يمكن أن ينال الملكوت من يهجر تلك التى ستحكم وتملك هناك (أى الكنيسة) .... لقد أعطانا السيد المسبح



 الجبال ولكن ليس لى محبة فلست شبئأ، إِن أطعمـت كلـ كل أموالى وإن




 الأبد وسوف تبّت دوماً فى وحدة الإخيّة المرتبطة بها، ولا يلا يمكن للإنقسام

 دنس وانتهك محبة المسيح بإنقسامه العديم الإيمان أن ينال جال جعالات المان الميتح، والإنسان الخالى من المبة، إنسان منفصل عن الله، وكلمة المان الرسول المبارك المارك
 (1 يوء :7 17) فلا يمكن لهؤلاء الذين ليس لهم. فكر واحد فى كنيسة الله




تهورآ وطيشاً ...

لا تدعوا عدم التقوى وعدم الإيمان الذى لكثيرين يحركنا أو يزعجنا،







 (المم قادة عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كان كلاهما




 إلمسيح، وبالنسبة للإيمان بلا إيمان، وبالنسبة للديانة مدنس، عبد غير مطيع'

ريخب الرب إلهك سن كل قلبك ومن كل نفسك ومن. كل فكرك ومن




 يفتت المبة ويدنس الأسرار؟!

هذا الشُر، أيهاً الإنووة المؤمنون، قد بدأ منذ أمد بعيد، ولكن التدمير الضار المؤذ الذى لنفس هنا الشُر تزايد الآن، فبدأ رباء ضال المال الهـرطقات


 للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شانير الانرين دنسين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين محبين للذات دون دون محبة للا للا ، لهم صورة التقوى ولكنهـم ينكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء
 بشهوات مختلفة، يتعلمن فى كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى إلى معرفة الحق ابدآ، وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء ألألا أيضاً يقاومون


أيضآه (r-يموr| :1-9) .
(رنضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكمه (مرV: :9) . إنها خطية أردأ من تلك

 يسعون وراء الكنيسة ويستعطفونها، يبيما فى الأخرى يقاريمون الكنيسة، هنا من الغتمل أنه كانت هناك ضرورة وإجبار (لأن ينكروا الإيمان) ، أنما هناك


 هى خسـارة نفوس كثيرة، وبالتأكيد الأول يفهم وييعى أنه أنطأ وينوح ويندم

 ويزعج أسرار اللل، وبينما المرتد قد أنخطأ هرة، يخطأ المبتدع كل كليو يوم، أنيراً،
 أو المبتدع) فحتى لو ذُبح خـارج الكنيسة لا يمكن أن ينال جـعالات الكنيسة ...

لا يتعجب أحد أيها الإخرة الأحباء، أنه حتى بعض المعترفين يسقطون
 لأن الاعتراف لا يجعل الإنسان حرآ من فخاخ الشيطان المان ولا يحمى الإنسان الموجود فى العالم بحمـاية دائمـة من التـجارب والأنار الأخطار والهـجـمـات ومحاربات العالم، وإلا با كنا رأينا في المعترفين هذه الآثام والزنى والخار والخطايا التى نراها الآن بحزن وأنين فى البعض منهـم، وأياً كان المعترف فإنه لن

ابن عاق، أخ معاد، يزدرى بالأساقفة ريهججر رينبذ كهنة الله، لنا يجروء
 يدنس حقت تقدمة الرب بذبائح مزيفة، ولا يعلم أن من يُ يعاوم إختيار رتعيين
الرب، يُعاقب بسبب تهوره بعقاب إلهى...

وهكذا نال قورح وداثان وابيرام النين حارولوا أن ينسبوا لأنفسهـم حت
تقديم الذبيحة، مقاومين موسى وهارون الكاهن، عقاباً فورياً كهارارلتهم هذه،
 الرجال الواقفين أححياء، ولم يضرب غضب الرب هؤلاء النين حونا حرضوا (على


 الأشرار، لكى يغيروا تعيين واختيار الله بإرادتهم البشرية، كان انيان مقاومة الله،




 الرب، خرجت نار من عند الرب وأكلتهم فماتا أمام الرب.
إنهم (أى المبتدعين والمنشقين) يتبعون هذه الأمثلة بلا شـك، هؤلاء
 تعاليم عن إختيارات ودعرة بشُرية، وهؤلاء يوبخهم الرب فى إبيله تايلاً

أو الكبرياء، وهو الذى علمنا الإتضاع، وهو نفسه أُعطى اسماً فوق كـل اسم من الآب مكافأة لـ على إتضاءهـ ,المعترف لا يكون معترفاً حقآ بالمسيح إلا إذا لم يجدف فيما بعد علم



 فيما بعد، مستحقاً للوم ومُدان، إن أضا عاع إعترافه. بكلام وأحاديث شُريرة، إن


 أنه مُختار لجعالة الجد، لأن هنا يزيد منا من إستحقاقه للعقاب....







 يتذكرون أنهم نالوا نعمة فى الكنيسة بتعطفات الله ومراحمه الجزيلة،

يكون أنضل ولا أعظم ولا أقرب إلى الرب من سليمان الذى، بالرغم من أنه




البر يمكن أن يُؤخذ، ما لم يكن الإكليل يُ يُقد بفقدان البر...
 يُكمل مدحنا بل يدأ مجذنا، وإذ هو ونكتوب والذي يونى يصبر إلى المنتهى فهنا

 ولكن بعد إعترافه هو أكثر عرضة للخطر لأن العدر يكون أكثر حنقاً وغيظاً،


 يعثر بمثال معترف (سقط وإنحرف عن طريق الخلاص) ، لا الا تدعوا أحداً ألا يتعلم الظلم، لا تدعرا أحداً يتعلم الغررِ والكبرياء، لا تدعرا ألحا أحداً يتعلم




 وحكمة الله الآب، وضع نفسه على الأرض، فكيف يمكن أن يحب الغررٍ
,التُعب متحد فى وحدة الجسد الواحد الجوهرية برباط السلام، فلا يملا يمكن




عندئذ يفقد جوهر الصحة والحياة...




 الإنقسامات....

 كميراث، ورعد بأن نتال كل العطايا والجعالات التى خحدث عنها وار إلا


 ذوى قلب شفوق، بسطاء فى الكالام، متفقين فى المبة، مرتبطين ببعضهـم
البعض برباطات الجموعية والوحدانية...

هذه الوحدانية والجموعية كانت سائدة بين الرسل، لذلك كان المؤمنون

وبفعلهم هذا ينالون مدحاَ أعظم لأمانتهم، لأنهـم ابتعدوا عن ضلالة هؤلاء


 مستحقين للمديح فى إنتصارهم فى الصراع عح الشيطان.... إنى أتمنى، أيهها الإخحوة الأحباء، وأسعى وأعلم، أنه إن أمكن لا يفنى
 شعب متفق متحد، لكن حتى وإن عجزت النصيحة المحذذرة عن أن ترد إلى طريق الخلاص بعض قادة الإنشُقاقات والمسببين للقلاقل والإنستمقاقات،








 الذين يسيرون فیى الشر وِفى دروب الإثم والخطية، يضل هو هو نفسه أيضاً عن الطريق الحقيقى ويوجد مدانأَ...

إن الله واحد، والمسيـحى واحد، وكنيستـه واحلة، والإيمان واحـد،

وصايا الرب رلنكن كما أمرنا هو تفسسه أن نكون قائلا وأحقَاؤكم منطقَة



ينبغى أن نكون قائمين مستعلين وأحقاؤنا منطقة، لكلا



 إيماننا يقظ مستعد، وننال من الرب جـا جعالة سهرنانا... إذا

 سنملك مع المسنيح فى ملكوته مثل العبيد الساهرين...

qr

الجلدد، الذين كـانوا يحفظون وصايا الرب، يحفظون هذه المببة أيضاً،



 كل ما ترجوه من سخاء الله ومراحمهـ ...
رلكن الوحدانية تتناقص كلما قل سخاؤنا فى الأعمال الصالحة الما فقد





 لا يوجد إيمان فى خوف الله، فى وصانى الانيا البر، فى اليمبة، فى العمل، لا لا أحد
 الله، أو عقاب غير المؤمنين فى الدهر الآتى، ولا العذابِابات الأبدية التى لانى لغير
 يخشّى لأنه ليس مؤمنآ على الاطلاق، ولكنه إن آمن سيحذر، وإن حذر

سينجو...
لنسبتهض قلوبنا بكل ما فى وسعنا من جهـد أيها الإنحوة الأحباء، ولنخرج من نعاس غفلتنا الماضى، وليسهر كل واحد منا على حفظ وتتميم

وقد تنبأ فعالَا أن الساءة آتية (احين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب

 اللىى يمكن أن يكون صلاة بالروح أكثر من تلك التى علمنا المسيح إياها أى صالة لله الآب يمكن أن تكون بالحق أكثر من تلك التى يعلمها لـا لـا

 وقال هرفضتم وصية الله تحتظظوا تقليد كمه (مرV :9: ) .


 يسكن أيضاً فى أصواتنا، وإذ هو الغامى والمدافع عنا عند الآب، يجب علينا
 فإذا كان يقول מكل ما طلبتم من الآب باسمى يعطيكمه فكم بالأحرى جداً أن ننال ما نطلب باسم الملسيح إذا طلبناه بكلماته هو.


 كثيرة بصراخه، فـدن الناحية الأخرى، يليق بالإنسان المتضع أن يصلى بتضرعات عاقلة متضعة.

بكرض لكـتابـ

## الصلاة الربانيـية

## On The Lord's Prayer

يستهل القديس كبريانوس كتابه عن الصالاة الربانية(+) بالتأكيد على

 الخلاص، وهكذا بينما تعلم المؤمنين على الأرض، تقودهم إلى ملكوت السموات.
وقد أعلن الله أمرراً كثيرة عن طريت أنبيائه وخدامه، ولكن كم أعظم

 الذين كنا تائهين فى ظلام الموت وعميان، بعد أن استرنا بانـا بنور المعمودية، أن نحظظ طريق الحياة مع الرب حاكمناً ومرشدنا.
وربنا يسوع نفسه ضمـن تعاليمه الخلاصية أعطانا صيغة للصلاة، ونصحنا وعلمنا ما يجب أن نصلى لأجله، فكما أعطانا الحياة علمنا ألما أيضاً أن نصلى، كى بينما نصلى للآب فى هذه الصلاة التى علمنا الابن إلياها يُستجاب لنا بسهولة أكثر.



العشار مع الفريسى فى الهيكل، ليسن بعيون برتفعة بجرأة إلى السماء ولا




 الهيكل ليصليا واحد فريسى والآخر عشار، أما الفريسى فوقف يصلى ينى في نفسه هكذا: اللهم أنا أثشكرك أنى لست مثل باقى الناس النا الخاطفين الظالمين الزناة ولا مئل هذا العشار، أصوم مرتين فيى الأنسبوع وأعشر كل ملا ما أتقنيه،

 مبررآ دون ذاك، لأن كل من يرنع نغسه يتضع ومن يضع نفسبه يرتفع" ( 1 (
ثم ينتقل كبريانوس إلى موضوع كتابه بالتحديد ألا وهو الصلاة الربانية،




 أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا فى جخربة، لكن بخنا منا من الشرير لأن لك الملك والقوة والجد إلى الأبد آمينه .

وقد أرصانا الرب فى تعليمه أن نصلى فى الخفاء، فى مخاديكا، فهينا
 ويرى الجميع لأنه مكتوب أألعلى إله من قريب يقول الرب ولنـي إلهـ الها من من


 كاهن الله، يجب أن نحظظ الإتضاع والتلمذة، وليس أن نقدم صلوالوانتا بغير تمييز بأصوات عالية أو تنضرع لله بضوضاء مزعجة، ، فليس هناك ماك من داع لذلك لأنه يرى أفكار الإنسان كـا يعلمنا الرب قاكّلاً صلماذا تفتكرون بالشّر



إن حنة المذكررة فى سفـر الملوك الأول، والتى كـانت رمـزآ ومـئلاًا

 بإيمان مستعلن، ولم تصلى بصوتها بل بقلبها لأنها عرفت أن الثيا الله يسمع هكذا، وبالفعل نالت ما طلبت لأنها سألت بإيمان، ويؤكد الكتاب المقدس



قلوبكم على يضاجعكم واسكتواء (مزع :غ) .
ويستمر القديس كبريانوس فى تعليمنا عن الطريقة الصشيحة المقبولة عند الله للصلاة، فيشرح أنذ من يصلى يجب ألا يجهل الطريقة التى صلى بها

فى الكلمات، لكن غنية ررحياّ فى الفضيلةه فكل ما يمكن أن نقوله نى صلواتنا وتضرعاتنا متضمن فى هذه الصطلاة.









 أن ولا تدعوا لكم أبآ على الأرض لأن أباكم واحد الذى فی الـى السمواته


المؤنين حى.
 نضيف إليها دأباناه أى أبو هؤلاء الذين يؤمنون، أبو كل النيا النين تقدسوا به ربميلاد النعمة الروحية والذين بدأوا يكونون أبناءٌ لله. ولا يمكن لشُعب خاطئ أن يكون ابناً، لأن إسم الأبناء يُعطى فنط

أول كل شنئ لم يسمح معلم السلام والوحدة أن تُقدم الصـلاة بصورة
 الذى فى السمواته ولا اخخبزى كفافى أعطنى اليوم، ولا يطلب أحد ألا أن

 لأجل واحد فقط، بل لأجل الشُعب كله، لأننا نحن جميعاً واحد، وإله السلام ومعلم الإتفاق الذي علم الوحدة يريد من الإنسان أن يصلى الألى هكذا لأجل الجميع مثلما حملنا هو نفسه جميعنا فى واحد.
وقد حفظ الفتية الثلالثة القديسون قانون الصاذ هذا هنا عندما ألقوا فى آتون

 فى صلاتنا كى نصير مثلهم، نهم قد تكلموا كما كما من فم واحد رغم رئم أن المسيح لم يكن قد علمهم بعد كيف يصلون، ولذلك كانت صالتهم فعالة لأن الصلاة الروحية الغلصة السلالمية حسنة ومقبولة عند الله، وبالثل بيل بيلد أن الرسل أيضاً صلوا هكذا مع التلاميذ بعد صعود الرب إكلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريبر أم يــوع وع ومع
 يقبل فى المنزل الإلهى الأبدى إلا هؤلاء الذين يصلون صالاة جماعية بإتفاق

ويتعجب القديس كبريانوس من روعة وعظمة الصاهة الربانية قالثلا: :أى أمور عميقة متضمنة فى الصلاة الربانية!! كم عديدة وكم عظيمة!! قليلة


 لله، ونصلي يومياً لأجل ذلك، لأننا نحتاج إلى التقديس اليومى، وهكذا




 يسوع المسيح وبروح إلهناه (1 كو7 :9) .
فهو يقول أننا تقدسنا باسم ربنا يسوع المسيح وبيا وبروح إلهنا، ونحن نصلى

 الله وعنايته يحفظ فينا التقديس المُططى لنا من نعمته.



 يعد هو نغنسه ويقول اتعالوا إلىَ يا مباركى أبى رئوا الملكوت المعد لكم منـذ تأسيس العالمه (متهب: :ع) .

للنين وهب لهم غفران الخطايا والنين لهم وعد الأبدية، حسب كلما ربنا نفسه رأنتم من أب هو أبليس وشهوات أبيكم تريدرن أن تعملوا، ذاك كـان قتالاً للناس من البـدء ولم يثبت فى الحق لأنه ليس فيبه حته (يور:\& غ) ()

ويتعجب القديس كبريانوس ثانية إكم عظلمّم هو غفران الرب!! كم


 إذا لابد أن نتذكر ونعرف أننا عندما ندعو الله أباً، يجب أن نسـلك
 يمكنه هو أيضا أن يجد مسرة فينا.





 (1)

وربعد ذلك نصلى رليتقدس اسمكا رهذا لا يعنى أننا نتمبنى لاسم الله أن يتقدس بصلواننا، بل يعنى أننا نتضرع إليه لكى يتقدس اسمه فينا، إذ من

بالأحرى جدأ يجب علينا نحن العبيد أن نكون مطيعين لمشيئة السيد؟ كما
 ولا الأثياء التى فى العالم، إن أحب أحد العالم فليا فليست فيه محبة الآب، لأن كل كا فى العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة ليس من الما

 يجب أن نصنع إرادة الله الأبدى.

 التلمذة فى الفضيلة، عدم القدرة على صنع الخطأ، القدرة على الـلى خحمل
 هحبته لأنه أب ومخافته لأنه إله، علم تفضيل ألى شئ على الميا المستح لأنه لم



 أى أن نصنع مشيئة الآب.
 ,
 تكرن مشيئة الله، لأن بين الجسد والروح صراعاً وحرباً، وهناك جهاد يومى

إن المسيح نفسه يمكن أن يكرن ملكوت الله الذى نشتههى كل يوم أن يأتى، فإذ هو نفسه قيامتنا، وإذ فيه نقوم ثانية، كذلك أيضا يكا يمكن أن يكان يكا هو نفسه ملكوت اللل، لأننا فيه سنوف نملك، ولكينتا نفعل حسناً بطلبا بلبنا

 من يكرس نفسه لله وللمسيح لا يطلب الملكوت الأرضى بل الما السمائى،



 هناك يكرن البكاء وصرير الإنسان، (متم : : (1).

## 





 الذاتية، بل الإنسان يخلص وينمو بنعمة الله رحمته.
ولأن الرب يعرف ضعف البشرية التى لبسها، ويريد تقديم ميالا لتلاميذه



تراب من الأرض أما الإنسان الثاني فمن السماء لذلك نحن الذين يجب أن نشبه الله أبانا الذلى يشرق شمسبه على الأبرار والأنشرار، ويرسل المطر على الأبرار والأشرار، نصلى من أجل نحاص الناس جـميعهمم، حتى أنه فیى السماء - أى فينا نحن بإيماننا - تتم وتكون مشئئة الله بأن يبدأ هؤلاء النّين بحسب ميلادهم الأول أرضيين، فى أن يكونوا بميلادهم من الماء والروح سمائيين.
, ثم نصلى بعد ذلك رخجزنا كفافنا أعطنا اليومه رهذه الطلبة يمكن أن
 خلاصنا لأن المسيح هو خبز الحياة، وهذا الخبز ليس لجميع النائ الناس بل لنا لنا







 فى جسده ويتناول الإفِخارستيا هو حي، كذلك من الناحية الأخرى يجب




لأنهما يختلفان الواحد عن الآخر، فلا نستطِع أن نفعل تلك الأمرر التى
 الأمبرر الأرضية والزمنية، ولذلك نطلب ونصلى لكى بيلى بمعونة ونعمة الله


 وأعمال الجسد ظاهرة التى هى زنى عهارة بارة بخاسة دعارة، عبادة الأوثان النان سبر
 التى أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت نقلت أيضا أن النين يفعلون مئل



لذلك نطلب فى صلواتنا اليومية بل فى تضرعانثا الدائمة أن نتمـ إرادة
 الأمور الأرضية مكاناً للأمور السمائئية وأبن نتمم الأفكار والأعمال الروحية
والإلهية.

ويقنم المقليس كبريانوس تفسيرا آخخر لهذه الطلبة فيقول أنه طالما أن الارب يأمرنا ريوصينا أن نحب حتى أعدائنا، وأن نصلى حتى لأجل الجل هؤلاء


 التلاميذ هأرضه بل (ملح الأرضه ، ،والرسول يقول عن الإنسـان الأول أنه





 عمل أرضى، بل يصير حرآ رئأخذ معه مقتنياته التى سبق وأرسلها إلى الله. لأن الإنسان البار لا يمكن أن يحتا أر أر يعتاز للخبز اليورمى إذ هو



 يعطى هؤلاء النين يطلبون ملكوته بربر كل الأنياء، ولأن كل الألون الأشياء ملك لله، لذلك فإن من يقتنى الله لن يحتا لأى شئى شئ، رهكنا أعطى


 رحقد الإنسان، فالجيوانات المفترسة لا تفترس الإنسان، والطيرور تطعمه، بينما الإنسان يلقى فخاخاً يهتاج غضباًه .

ربعد ذلك نتضرع لأجل خطايانا ائلين اواغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليناه فبعد طلب الطعام، نطلب مغفرة الخطايا أيضاً،
 نحن الذين نسكن ونحيا فى المسيح عن تقديسه أر عن جسده.





 المدى البعيد كما يعلم الرب ويقول ولا تهتموا للغد، لأن الغد يلا يهتم بما






 كك الشرور الذى إذا ابتغاه قوم ضلوا (V.
كثيرةه (1 (اتيمو7 V:).

 وأثماره هيا غبى هذه اللِيلة تُطلب نفسك منك نهـذه التى أعددتها لمن

زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذى فى السموات أيضاً زلاتكم" (YO: 11)






 ويتصالح مع أخيه ختى يسر الله بصلوات صانعى السالام ر فسسلامنا وإتفاقنا
الاخوى هو أعظم ذبيحة للat، .

 مقبولا، أى هابيل البار محب السلام الذى بتقدمته وذبيحته لله ببراءة علم
 يفعلوا ذلك بمخافة الله وبقلب بسيط وسالم الوححة والإتفاق.
ربعد أن قبل الله ذبيحته صار هو تفسه فيما بعد ذبيحة للله ، حتى نال

الرب وسالمه.

مثل هؤلاء سوف يكللهم الرب وسوف ينتقم لهم فى يوم الدينونة، أما

ختى يستطيع الإنسان الذى يطعمه الله أن يحيا فى الله، ولا يتغذي فقط



 نطلب المغفرة من الله، تتذكر النفسن وعيها بخطاياها. وليلا يخدع أحد نفسنه ويظن أنه بار رهكذا يهلك بتمجيد نفسه، ، لذلك والك



 قال أن الله أمين حتى يغفر لنا خططايانا حافظاً وعده، فالأنه علمنا أن نصلى المالي لأجل ذنوبنا وخططاينا، لذا وعد أن نـنال رحمته ومغفرته الإلهية بعد ذلك أك أ. وقد وضع رب الججد قانوناً يلزمنا أن نطلب مثغفرة ذنوبنا بنفس الطريقة
 للططايانا لا يمكنتا أن نناله إلا إذا سلكُنا نحن أيضاً بالمثل بجاه المذنبين إلينا،



 كان لكم على أحد شـئ لكى يغفر لكم أيضاً أبو كم الذى فى السموات

نطلب هكذا لئلا يتفاخر أحد ريغر بنفسه، ولئلا يظن أحد أنه قد نال هجد

 وبعد كل هذه الطلبات، نختم الصلاة الربانية بعبارة قصيرة تلخص كلا كلا طلباتنا وهى (ولكن نجنا من الشريره فهى تشمل كل الشا الأمور المضادة التى أتى




 الحياة للإنسان الذى حارسه فى هذه الحياة هو اللهه .
ويتأمل كبريانوس فى عظمة الصلاة الربانية وشُموليتها، فقد جلد جمع الله


 من يدرسون التعليم السمائى، بل يستطيعون أن يتعلموا بسرعة كل الـي ما ها هو

 الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلتهه (يولا الانية) . ولم يعلمنا الرب أن نصلى بكلماته وتعاليّمه الشفاهى فقط بل بالعمل،

من ليس له سلام,بع إخوته، بحسب ما يعلمنا الرسول المبارك والأسفار
 الشـقاق والخلاف لأنه مكتوب (اكل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس،



 بالإستشهاد!!ه.
ويعلمنا الرب أن نصلى „ولا تدخلنا فى تجربةه ومن هذه الصالة يتضح أن العدو الشُرير لا يستطيع أن يفعل أى شئ ضدنا






والله يسمح للشيطان أن يجربنا لأحد سبيين: إما لتأديبنا عندما نخطئ،





أيضاً فإن الكاهن يمهد. أذهان الإخوة للصلاة قبل البدء فيها بقوله هإرنعوا قلوبكمه كى بإجابة الشُبب اهى عند الربه يتذكر أنه هو نفسه يجب ألا يفكر إلا فى الرب.
ويجب أن ينغلت القلب أُمام العدو وينفتح لله وحده، ولا يسمح لعدر الله أن يقترب منه وقت ألصلاة، لأن العدور كثيراً ما يا ينسل داخلنا ماكرة يشتت صلواتنا بيديدأ عن الله، حتى يكون فى تلبنا شئن الْ وفى صوتنا
 إلى الرب بيساطة، نهو إممال جسيمر أن يكون الإنسان مشتـتا بأفنكار حمقاء ودنسة ينينما هو يصلى للرب، كما لو كان هناك شئ آلخا آخر يجب أن ئن يفكر فيه غير أنه يتحدث مع الله!! وكيف يطلب الإنسان أن يسمعه الله بينما هو






 يطلبون إنما هم هؤلاء النذين يراهم الله ساهرين ويقظين فى صلواتهم . أيضاً هئلاء الذين يصلون يجب ألا يقـدموا لله صلوات بلا بلا ثمـر،






 غير منقطعة، فكم يليق بنا نحن أكثر جداً أن نسهر ليلا في في صلاة دائمة؟!
لكن الرب صلى ولم يطلب لأجل نفسه، إذ لماذا يصلى الذي الذي بلا بلا خطلي






 بدم بل صلى أيضاً لأجلنا.



 متبقظين حارين من كل قلوبنا، حتى تعبر عنا كلا الأنكار الجسبدانية والدنيوية، ولا تفكر النفس فى ذلك الوتت إلا فى هدف صلواتنا، لذلك

الأث فى المعمودية، ومن الساعة السادسة إلى التاسعة كان الرب مصلوباً ليغسل خطايانا بذه ويفدينا.









البر والشفاء فى أجنحتهال، (ملاخیى :Y) .
 والنهار الحقيقى، إذاً يجب ألا تكون هناك ساعة يكف فيها المسبيجيون عن الصاذ إليه، حتى نظل نحن النين لنا الشمس الحقيقية والنهار الحقيقى فیى


 شُمس ونهار ذاك الذى المسيح شُمسن، رنهارْ؟
ريقول كبريانوس: (يجب ألا ننقطع عن الصلاة، نحن الذين فى المسيح،

الكلمات التى لا خـمل ثمراً لا يدكن أن تبتحت أى شئ هـ هن الله، لأن ذاك الذى سيعطينا فى يوم الدينونة جعالة لأجل أعمالنا وصدقاتنا، هو أيضاً فى هذه الحيِاة مستمع رحوم لكل مبن يقدم إليه صلوات مُمزرجة بالأعمال
 مواظباً على أعمال الرحمة والصلاح والصدقات، ومواظباً على الصالـاة
 شهادة لأعماله قائلاً ايا كرنيليوس ...... صلواتك وصدقانكا

إن صلوات الإنسان تصعد سريعاً إلى إلله عندما تحاحاجح أعماله الصالحة
 يسمع, الله لـ، والرسول بولس عندما ساعد إخوته، قال أن الأعمال الصالحة التى صنعت هى ذبائح لله اقد إمتلئت إذ قبلت من أبفرودتس الأنياء التى
 فعندما يشفق الإنسان على الفقير يُقرض الرب، ومن يعطى للمسكين يُططى
للرب ذبائح روحية نسسم رائحة طية.

ثم يؤكد القديس كبريانوس على أهمية المواظبة على الصالاة، ويتخذ من
 اللباءة الثالثة والسادسة والتاسعة، وسائر أبرار العهد القديم صلوا لألوا هكذا، فقى الساعة الثالثة سل الروح القدس على التلاميذ مكملاً ومحققاً وعد الرب، وفى الساعة السادسة، عندما صعد بطرس إلى سطح البيت ليصلى، تعلم من الرب أن يقبل الجميع إلى نعمة الخلاص بينما كان يشك قبلاً فى قبول

كرض لكتابـب

## المر تد

## On The Lapsed

كان القديس كبريانوس قد وعد مرارآ أنه سوف يكتب موضوعاً محدداً عن المرتدين متى حل السلام فى الكنيسة وانتهى الإضطهاد، ربهذا الكتاب أوفى بوعده.

يبدأ القديس كبريانوس كتابه بالتهليل والفرح لعودة السـلام إلى
 بالإيمان بالمعونة والجازاة الإلهية عاد السلام إلى الكنيسة ثالئية الِية، وبعد أن انقضى الصيف والسخب، أشرق الهدوء والطمأئينة مرة ثانية، لذلك لابيد الـيا من تقديم التسابيح والتماجيد لله، ريجب شكره على عططاياه وهباته، بالرغم من أنه حتى فى زمان الإضطهاد لا يكف صوت المؤمنين عن شـكره، إذ لا
 وحياتنا وقوتنا - من التحلث بيركاته وتسابيحه دوماً وفى كل ألـا مكان. ثم ينتقل كبريانوس إلى مدح المعترفين العظمـاء الذين لهـمـ الاسم
 لقد قدمتم مشهـهاً مجيداً فى عينى الله، لقد كنتم مثالآ لإخوتكم النذين سوف يتبعون، هذا الصوت ذكر اسم المسيح وإعترف أنه يؤمن به، هذه

أى فى النور دائماً، لأن الأرملة نالت مُّرضاة الله بصلواتها وتضرعاتها



ويختتم القديس كبريانوس كتابه بنصيحة لنا:
رالفليكن الليل نهارا 1 لنا نحن الذين

 أن نصلى فى ساعات الليل لثلا تكون هناك إلا إناعة باطلة الُورقات


 الليل كما لو كنا فى نور النهار، واذ يجب عليا يلينا أن نصلى ونشا ونشكر الله إلى الأبد، لذلك يجب علي علينا ألا نمطع فى هذه الـيا عن الصلاة والشكره.

ورسط أكاليل الشهجداء السمائية هذه، وهذه الإعترافات الروحية المجيدة، رهذه الفضائل العظيمة جداً التى للإخخوة الذين ثبتوا، مزق العنف المضاد

جزءُ من أحشاء الكنيسة.



 مشاهداً لهالاك أصدقائه وعيناه جافتان ؟

 والحزن، يبكى مع الباكين وينتحب مع الناحبين، ، وعندما يضرب المؤمنون بسهام العدو الغاضب، بختاز سيوفه القاسية أحشاءه.
لكن إذا عُرف سبب الفاجعة، يمكن فى الحال إيجاد علاج للجرح


 معقولة حتى أن كل ما حدث يبدو كتجربة أكثر منه إضطهاداً.

 أنفسهم لزيادة ثرواتهمم، وبين الكهنة لم يكـ يكن هناك إيخلاص للديانة، وبين

الأيادى الُعظيمة، المعتادة فقط عللى الأعمـال الإلهية، قاومت الذبائح الدنسة...... رؤوسكم ظلت حرة من الغطاء الشُرير الردئ الذى باء به تتغطى رؤرس هؤلاء الذين ذبحوا للأوثانّل.... جنبهتكم النقية بعلامة الله لم تستطع أن شتتمل إكليل الشيططان بل حفظت نفسـها لإكليل الرب. كم بفرح




ركذلك الفتيان الذين فاقوا أعمارهمهـ .
فلأنهـم مئسسون على الأسس والجذرر الثابتة التى للتعاليم الإلهية، ومتقويين بالتقاليد الإنخيلية، لم ترهبهـم الیقوبات الموضوعة، ولا العذابات الخددة، ولا نقدان الثروة، ولا العقوبات الجسدلية.

ركل من لم يعترف فى يوم الإنكار أنه ليس مسيحيآ، فقد اعترف أنه



 ضميره طاهرآ فى كمال القلب.

 بالتأكيد سوف يعترف إذا قِّض عليه هو الآخر.

كان ينببب حدوث أمور غير معرونة وغير متوتعة، تُترك وصايا المسيح بسرعة؟ ألم يخبرنا الأنبياء والرسل بعدهم أيضاً عن هذه الألمرو؟ فإذ كإنانوا







وفى الإجيل أيضآ، الرب الذى علمنا بكلمانه رتمّم بأعماله، معلماً إيانا
 يرسم مجازاة أبدية لمن ينكر، وجعالات عظيمة لمن اعترنورا به؟!!



 بينما كان يُقْض على كثيرين فى المساء، وكثيرورن طلبوأ ألا يتأخر

 عندما ذهب بإرادته إلى هيكل جوبيتر (فى روما) ؟ هل يمكن لخادي المي أن يقف هناك ويجحد المسيح بينما قد جحد الشيطان والعالم فنعلا؟ إن
 سلوكياتهم وطرقهم لم توجد تلمذة.


 نتط بإندفاع وتهرو، بل أيضاً يحلفون كذباً، ويتحدثون بالششر عن بعضهم


 بأحكامى، إن نقضوا فرائضى ولم يحفظوا وصاياى، افتقد بعصا معصيتهم

هذه الأمور قد أعلنت لنا قبلاً وخحدثت النبوات عنها سنلفا، لكنينا إذ
 وصايا الرب، وضِعت لنا أدرية أصعب وأتسى لنتوب عن خطايانا وليمتحنح


 هم الذين ألقوا بأنفسهـم فی الإرتداد بإرادتهم. ليس. يا له من أمر لم يُسمع به تط من قبل ! يا له من أمر جديذ! أنه كما لو

هناك لا تمسبوا خجساً، اخرجوا من وسطها، تطهروا يا حاملى آنية الربا

 أن يُرغموا على أن يتلوثوا ويفسدوا بالطعام القاتل المُميت!! وفى ملى موضع آخر

 ويرحل لا يصير شريكاً فى الخطية، لكن من يوجد شريكاً فيها سوف يأنخذ
هن الضربات.

لنلك يوصينا الرب فى الإضطهاد أن نرحل ونهـرب، وقد علمنا أن نعمل ذلك، وعمله هو نفسه، إذ كما أن الإكليل يعطى بتعاطف ونى وناز

 سقط، بعد أن رفض أن يهرب، فهو لم يهرب وانتظر لكى ينكره.


 إيمانهـم، وتقيد روحهـم، وتعاق نفوسهمّ، حتى يصير هؤلاء الغارقون فی الـى الأمور الأرضية غنيدة وطعامآ للحية التى بحسب حكـ الألم اله تتغذى على




المذبّح الوثنى الذى يقترب منه المرتذ لهلاكه ما هو بالنسبة له إلا المرقة التى . خررت عليها الجثيث.

ويخاطب المرتدين مسائلا إياهم: للاذا أحضرتم أيها البائسون ذبائح؟


فى هذه النيران المميتة.








ويؤكد كبريانوس أنه ليس هناك من سبب لهذه الجريمة الفظيعة، وإذا
 فقدان ثُروته ، فهذا هو الحال أيضاً مع من يُ يولد ويموت، إذ لابد ألم أنه ميترك بلده فى وقت ما ويتألم من فقدان ثروته.


الأبديةه (مر - Yq: ).



 ريستنكر القديس كبريانوس قول هؤلاء المرتدين بأنهم قـد تعرضـوا
لعذابات وآلام رهيبة قاسية!!







 عليها الجسم) تعتصرنى، والمخالب تنغرس فیّ، والنيران تشوينى، تخلى على عنى جسدى فى الجهاد، واستسلم ضعف هيئتى الجسلمية ـ ليس ذهنى بل
جسدى - فى الألمب .

 أُعطى لهم أنتصـار فى الثانية و لذلك فإن هؤلاء الذين إستسلموا قبلاً

لما هلكوا بغناهم، لو كانوا وضعوا كنزاً فى السماء، لما كان لهم الآن عدر شيطانى يهاجمهم.م.
إن القلب والعقل والمشاعر يككونون جميعاً فى السماء متى كان الكنز

 أيامهـم، وكثيرون من الذين تركوا ذويهـم ومتلكاتهم وإلتصقوا بالمسيح برباطات لا تنفصم.
لكن كيف لهؤلاء المقيدين والمكبلين برباط ثروتهم وغناهم أن يتبعوا
 ويتسلقوا القمـم العالية الشاهقَ؟




 الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرةه (التيمو7 :9) . لكن بأى جعالات يدعونا الرب لإحتقار غنى هذا العالم؟ بأى بكافأت الـى


 وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولا مع إضطهادات وفى الدهر الآتى الحياة

ويستنكر القديس كبريانوس ما نعله البعض من قبول للمرتدين فى شركة
 وهذا السلام الممنوح لهم ما هو إلا سلام كذب، فهئلاء (يتحلبث هنا علا عن نوثاتيان) لا يسألونهم الصبر اللازم للثيفاء ولا الدواء الحقيقىى، فالتوبة تبتعد عن قلوبهم وكذلك تذار خطبيتهم. لقد عادوا من مذابع الشيطان وانيا واتتربوا من موضع الرب المقدس رغم أن الكتاب المقدس يرفض هذا رإِما رأما النفس






$$
\text { فى جسد الرب ودمهه ( (IV: } 11 \text { ) . }
$$

لكن كل هذه التحذيرات قد وجدت منهم إحتقارآ، فقبل أن يعترفوا





 عيرنهم، رغم أنه مكتوب ( افاذكر من أين سقطت وتبه (رؤ؟ :0) . فيجب ألا يخدع أحد نغسه، لأن الرب وحده هو الذى يرحم، هو وحده

للنيران، صاروا أقوى من النيران، وفى نفس الشئ الذى قد هُزموا فيه، صاروا غالبين.



من الدمغ، وبدلا من الدمبع، إنسكب دم متخثر من أحشائهـم الغترقة.












 يصرخ أو يصيح وربما يشتَكى فِّى عدم صبره على الألم، لكنه فيما بعد سيشكر الطبيب عندما يششعر أنه شُفى.

لأجل هذا الشعب ولا ترنع لأجلهم دعاء ولا صلوة ولا تلح على" لأنى لا أسمعكه (أر ا $17: V$ )





 روخانت خيانة فممدت يدى عليها وكسرت لها قوام اليا الخبز وأرسلت عليها الجوع وتطعت من الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح






 جِالة الفضيلة، لكن إذا كِان الإيمان الذى انتصر يُكِلل ، فبالضرورة أيضضاً يُعاتب عدم الإيمان الذى هزم ولكن يجب ألا يقلل أحد من كرامة ومجد الشّهلاء وإكليلهمه، فتوة إيمانهم غير الفاسدة تظل صحيحة، ولا يدكن لذاكاك النى رجاؤه وإيمانه

الذى يهب الصفتح عن الخطايا التى أُرتكبت ضده، هو الذى حـى
 يمكن أن يكون أعظم, من الله، ولا يمكن لعبد أن يكفر عما ارتكبه بخطية

 نطلب من الرب ونرضيه بتوبتنا لأنه قال أن من ينكره ألمام الناس ينكره هو اليا أمام ملائكت أبيه الذى فى السموات. ثم يتعرض القديس كبريانوس للرسائل التى كان المتُرفون والثههداء قبل إستشهادهم يرسلونها للكنيسة طلباً للصفح عن المرتدين، ويعلق على ذلك الكّ بقوله أنه لايمكن الإستجأبة إلى طلبات المعترفين والشهـهاء إلا إذا كانت صحيحة وقانوية، وغير مخالفة لوصايا الرب.
 الصفح لأجل هؤلاء الخطاة لم ينله وقال وآه قد أنخطأِ هذا الشُعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهـم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهـمـ، وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت، فقال الرب لموسى من أخطأ إلى ألمحوه من كتابىى (خرج الله، لم يستطع أن ينال ما قد طلبه، ولب، ولا استطاع أن يهدئ غضب الله بتوسله.
أنا أرميا فقد امتدحه الله اقبلما صورتك فی البطن عرفتك، وقبلما أخرجتك من الرحم قدستك، جعلتك نبياً للشعوبه (أرا :0 0) ولكن عندما تضرع كثيراً وطلب لأجل خطايا الشُعب قال له الله ر وأنت فلا تصلى

بحزن صادق، ولنتضرع أمام مراحم الرب. فلتنحنى النفس أمامه، وليكن




 جاهد فى أصوام أكتر ليوجد مرضياً الله ولبس مسوحاً ورماداً .



 رلذلك يجب ألا تكـون التـوبة أقل من الخطية، ويجب أن يصلوا بحرا بحرارة
 لياليهـم فى أسهار ربكاء. ويدعوهم لأن يشغلوا ألوا أرقاتهم بالنحيب، وأن يلتصقوا بالرماد ويلبسوا المسوح بعد أن فقدوا ثوب المسيتح ,لابد لهم من الصوم بعد أن أكلوا لحم الشيطان، ويجب أن يهتـموا بالأعمال الصالحة التى بها يتطهرون من الخطية، وكذا أن يتعاندوا عن الثروة كعدو ويهربوا منها كلص.

وفضيلته ومجده كله فى المسيح أن يطلب أى شئ ضد المسيح. وهنا ونا ينبه
 للأسقف لكى يفعل أى مئ مخالف لوصية الله، إذ هم أنفسهم قد تمدوا وصية الله.
ثم يورد القديس كبريانوس العديد من الأمثلة لمن أنكروا المسينح ويوضح العقوبات الإلهية التى حلت بهم بسبب إنكارهم للاسم الحسن، فألحدر المدهم

 بخمر ما تبقى من تقدمات الآلهة، وفيما بعد عندما عاد والداها وحار وحاولا أن يناولاها من الأسرار الإلهية كانت ترفض بشـدة ، وعندما نارلها الكاهن والشماس بالقوة، تقيأت جسلد الرب ودمه، نفى الجسلد الدنس لا لا يمكن ألأن

تبقى الإفخارستيا، إذ عظيمة للغاية هى قوة الرب وعظيم للغاية هو جلاله.
ثم يتعرض كبريانوس لفئة أخرى من المؤمنين ممتدحاً إياها، أى هؤلاء
 فكروا فى هذه الأمور، يعترفون بحزن وبساطة بذلك لكههنة اللها ولهي ويطلبون

العلاج حتى للجراحات البسيطة الضئيلة عالمين أن الله لا يمكن خدراع الها ويتوسل كبريانوس إلى الإخوة أن يعترف كل واحد بحنطيته بينما لا يزال

والمغفرة بيد الكاهن مرضية لله.

ويدعرنا كبريانوس لنتجه بقلوبنا إلى الله ونعبر عن توبتنا عن خطايانا

هرض لكـتابـ

## الاءعمال والصدقات

## On Works and Alms

يستهل القَيس كبريانوس كتابه بقوله:
.اكثـيرة وعظيمـة همى البركات ـ أيـها الإخحوة الأحباء ـ التى وهبـت وتوهب لنـا دوماً بسنبب خحـلاصنا بالرحـمة غير المحدودة التـى لله الآب والمسِيح، فقد أرسل الآب الآبن لكى ينقـننا ويخلصتنا ويعطينا الحياة، وسر الابن بإرساله وبأن يلعى ابن الإنسان كى يجعلنا أبناء لله. لقد إتضع ليرفع شُعباا مخزيآ، وجرح ليشنفى بجراحاتنا، صار عبداً ليحرر هؤلاء الذين كانوا عبيدآ، إجتـاز الموت لكى يهـب الحياة الأبدية للفـانيين... هذا هو مقـدار وعظمة عطايا الحب الإلهى8. 'ثم يبدأ يشرح كيف أن عناية الله ومحبته لم تُعرف كلها بعد، لأن الله يهتم أيضاً بحفظ الإنسان فی بركات وعطايا الفداءء إذ عندما شفن الربب بمجيئه جراحات آدم وعالج عضة الحية القديمة، أعطى وصية للإنسشان اللنى شُفى وأوصاه. ألا يخطئ بعد لثلا يكون له أشر (انظر يوه: :عان ، ، لكن هذه الوصية بالتحرز من الخطية تضعنا فى ثوقف صعب للغاية، فنبسبـب ضعف وححماقة الإزادة البشرية كنا مسختار ونرتبك لو لم يكن الحب الإلهى قَ أسرع لمعونتنا مرة أخخرى، وعلمنا أعمال العدل والرحمة التىى بها نحفظ

ويختتم القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة الـُهيد كتابه بقوله: الو قدم الإنسان صلاة بكل قلبلبه، لو ندم وناح بصدق وبلموع قلبه، لو توسل للرب ليغفر خطيته بأعماله البارة الدائمة، يمكن أن يشفق عليه
ذاكاك الذى أظهر رحمته بهذه الكلمات ابالرجوع والسكون تخلصون،
 وأيضا رإنى لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحياه (حزّاr :11) ويوئل البنى يعلن رحمّة الله: الرجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنيّ النوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلها
 ويندم على الشره (يوئيل : :T ) .


Irr

والرحيم يعلمنا أن نصنع أعمال الرحمة، ولأنه يريد أن يخلص هؤلاء النين
 نوالنا نعمة المعموديةه. .
ويحثنا كبريانوس على إدراك أهمية هذه العطية التى منحتها لنا الرحمة الإلهية من أجل تنقية وتطهير خطايانانا، وإذ لا يمكن أن أن نكون ابداً بلا
 ويؤكد كبريانوس أنه لا يجب بأن يتفاخر أحد بأن له قلباً طاهراً نقياً معتقداً




 الذى شُفوا بالفداء لا يمكن أن يظلوا بلا جروح تماما، أنها اعـلا اعطتنا أدوية تشفى وتعالج هذه الجراح مرة أخرى.





 خططاياهم ويقول لهـم أنه لا صلواتهـم ولا تضرعاتهم ولا أصوامهم يمكن أن

خلاصنا، أى أنه بالعطاء والصذقة نستطيع إن نغسل أى قذارة بجلبها على أنفسنا.

وهنا يـدأ أسقف قرطاهنة فى شرح تعليم الكخـابِ المقدس عن أهمية

 يكون المقصود بهذه الآية الآثام التى اُرتكبت قبل فـدائنـا لألأن الأن هذه الآثام




 أعمال الرحمة الدائمة تقوم بعمل شبيه بالمعمودية لأنها تمنخنا رحمة الله . مرة أخرى،.
ويستطرد كبريانوس قائلاَ أن الرب قد علم بهذا في الإبخيل أيضا، فعندما

 فهوذا كل شئ يكون نقياً لكمه (لوا ال : ع عا


 كيف يمكن أن يكون الداخل نقياً، فأوصانا أن نعطى ما عندنا صـدقة
 يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كـثيرة الثمن مضى وبا وباع كل ما كان له واشتراهاهاه.
وهؤلاء الذين يراهم يعينون الفقراء يدعوهم أبناء ابراهيمه ، إذ عندما قال
 بأحد أرد أربعة أخعافا أجابه يسوع (اليوم حصل خحلاص لهذا البيت، إذ

ويشرح كبريانوس ,لماذ يدعوهم الرب أبناء ابراهيم، ذلك أنه إذا كا كا بان ابراهيم قد آمن بالله وحسبب له برآ، إذاً بالتأكيد كل من يتبع تعليمّ الله
 مخافة الله، ركل من يحفظ مخافة الله، يوقر الله بأن يتعطف علي الفقير، وهم يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون ويعرفون أن الأسفار الإلهية لا يمكـن ألا
 تُقطع وتُلقَى فى النار، أما الرححاء فيدعون إلى الملكوت.




وبحكمة رعوية وحبرة روحية ينتقل القديس كبريانوس إلى معالجة نقط هامة فى التعليم المسيحى عن الصدقة، أى المخارف التى تنتاب البعض من

بجعله يغفر خططاياهم، وحتى لو لبسوا مسوحاً فذلك لـن يهدأ من غضبه، ، ولكنه بعد ذلك يوضح لهـم أنه فقط بإعطاء الصدقة يمكن أن يُ يُسر الله رتكسر للجائع خبزتك، وتدخل المساكين التائهين الى بيتك، إذا رأيتت عريانآ تكسوه ولا تتغاضى عن لحمك، حـئذ ينفجر مثل الصبح نورِك وتنبت صحتك سريعآ، ويسير برك أمامك ومجد الرب يلا يجمع ساقتك، حينئذ تدعو

 الإلهى يرشد الخاطئ إلى ما يجب عليه صنعه، ، معلماً أن الله يسر بالألعمال الألمال الصالحة لأن الخطايا تتطهر بأعمال الرحمة.
ثم ينتقل القديس كبرينانوس إلى الحديث عن تعليم الرب عن الصن الصذقة
 مرات كثيرة مثلما يطلب أن نعطى صندقة وألا نتمسُك بالمقتنيات التى لنا


 حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً ، (مت7 : ا9 الا



 رللخالاص الأبدى يجب أن يبيع كل مقتنياته كى يشترى اللؤلؤة أى الحياة

لنلك يجب ألا يخشى الإنسان أن ماله سوف يفرغ فجأة لو كان كان كريماً









$$
\text { الإيمان رطنوا أنفسهم بأرجاع كثيرةه (ا (اتيمو } 7 \text { ا- - 1). }
$$




 تصنع أعمالا صالحة ونكسب مسرة ورضى الله سوف تعتاز لطعام؟ه لأن




 مسيحى وخادم لله ومجاهد فى الأعمال الصالحة وعزيز جدآ عند الله -
سوف تكرن ابداً فى عوز؟ه.

أنه سيفتقر لو أعطى صدقة، ويعلمنا كبريانوس قائلاً أنما لا يجب أن نقلق أو
 نفتقر بسبب كرم عطايانا، لأن ما يُنفق لأجل المسيح ولألأجل تتميم عمل


 موضهاً أن الرحماء ومعطى الصدقة لا يمكن أن يصيبـهم عوز أو إحتياج،
 بعد فى نقر وعوز، ونفس هذا التعليم الإلهى قدمه لنا الرسول الماركارك بولس




 عديمى الإيمان إذ هو يزن فعلاّ قلوب الناس ويقول الما وفا تهتموا قائلين ماذا


 فكل شئ سوف يُعُطى لمنْ يطلبون ملكوت الله وبره، والله يقرل أنه في يو يور الدينونة، هؤلاء الذين تعبوا فى كنيست، وصنعوا أعمالا صالحة سـلا سوف

يدخلون الملكوت.

صوت الرب يقول فى سفر الرؤيا لمثل هذا الإنسـان ولا تقول إنى أنا غنى وقد إستغنيت ولا حاجة لى إلى شئ ولست تعلم ألمئ أنك أنت الشُقى والبائس


 يشترى من المسيح ذهباً مصفى بالنار كى يصير هو نفسه ذهباً نقياً مطهر بصدقاته وأعماله البارة.
رهنا يقدم كبريانوس الأرملة الفقيرة التى أعطت من أعرازها كما كمثال


 أعطكه، بل إلى أنها أعطت كل معيئتها وقال هابالحق أقول لكم أن هذ الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهـم ألقوا فى ألى قرابين الله، وأما هذه فـمن أعوازها ألقت كل معيشتـهـا التا التى لهاها


ويطوب كبريانوس هذه الأرملة المباركة التى استحقت قبل يوم الدي الدينونة
 محبتها، وفى حين أن كل شئ يعطى إنما يعطى عادة للأرامل والأيتام، إلا
 نعرف كم رهيبة هى مجازاة الأغنياء والبخلاء إذ حتى الفقير مدعر لأعمال

ولا يمكن أن يفكر الإنسان هكنا إلا إذا كان يعتقد أن من يعطى طعاماً

 يأتى مئل هذا الفِكر غير المؤمن والدنس؟ عديم الإيمان فى بيت الإيمان؟ كبيف يمكن لألحد وهر لا لا يثن اطلاكِّا بالمسيح أن يُدعى مسيحيا ؟ إن الاسم فريسى يليق به أكتُره ؟ه.

 المنازل الأبدية : كان الفريسيون أيضاً يسمعون هذا كا كله وهم مخبون للمال


ويربخ كبريانوس الإنسان المستعبد لماله، ومقتنياته: : أنت عبد وأسير لالك

 يخلصك. أنت بجمع ثروة وزنها يثقلك بحمل أئقله. .




 معه وارارتا قى ملكوت السموات.
وذاك الذى يظن أنه غنى فى هذا العالم، إنما يخدِع نفسه ويضل، لأن

عندما وصل إيليا النبى وطلب منها أن تصنع لـ كعكة صغيرة أولا ثم تصنع لنفسها وأخيراً لابنها، فلم تتردد أن تطيعب، ورغم أنها كانـا كانت أماً جائعة ومحتاجة، إلا أنها أعطت لإيليا قبل ابنها.

 ابنها يتضور جوعاً فضلت عليه آخر أى إِيليا، ولم تسمح للجوع أو الإحتياج


 الرب إله إسرائيل أن كرار الدقيق لا يفرغ المر وكوز الزيت لا ينقص إلى اليور
 وبحسب إيمانها بالوعد الاللهى، تضاعفت وتزايدا الايدت هذه الأشياء التى أعطتها، وأثمر عملها البار ررحمتها التى أظهرتهما، ولم يفرغ كوار الدقيق
ولم ينقص كوز الزيت.

إن هذه الأم لم تكن تعرف المسيح ولا سمعت تعاليا تماليمه، ولا كا بانت هفدية بصليبه وآلامه، ومع ذلك قامت بصنيعها البار هذا، فكم بالأحرى يسئ للمسيح هؤلاء الذين يضعون أنفسهم وأولادهم قبل المسيح ويدخرون ثروتهم بدلا من أن يقتسموا غناهم الكثير بـ هؤلاء الذين فى إحتياج وعوز أشد.
ويشرح كبريانوس أن إمتمام أى أب بأرلاده وأبنائه لا يعنى أن يكرن إنساناً زمنياً ضعيفاً، بل بالأحرى يجب أن يكون قوياً، ريجب أن ينسب

وحتى نفهم أن هذه الأعمال الصالحة مقدمة لله، يتحدث السيد المسيح ألما









 بكل قلوبنا، يكرن الله قبل والدينا أر أولادنا.
 الذين لا يعطون الصدقات للفقراء وأما من كان اله لـ معيشة العالم ونظر أخاه
 إعطاء الصدقة للفقير هو إقراض للرب، وما نقدمه للفقتبر إنما نقدمه للمسيح، ويجب ألا يفضل أحد الأنمر الأرضية عن الأمرر السمائية، ويجب ألا يعتبر الأرضيين أكثر أهمية من السمائيين.

 كعكة بالدقيت والزيت المتبقى لديها، وكانت تستعد لتموت هى وابنها

قوات السماء مجتمعة فى هذا المشهد، عندما بجتمع الملاكئكة، وعندما يكون

 بل وراء الجعالة الدائمة التى لملكوت السموات. وينبهنا القديس الشهيد إلى حث المسيح لنا على الأعمدال الصالحة، إذ


 يتأثر لروية أخيهـأر اخته فى عرزه، فلن يتأثر برئيته هو نفسه (أى رؤية رب الجّد) .
(هكذا أيها الإخحوة والأنخوات الأعزاء، أنتم الذين تخافون الرب، والذين رفضتم ودستم العالم حت أقدامكـم ورفعتم عقولكم إلى أعلى إلى أعظم الأمور الإلهية، فلنقدم طاعة بإيمان تام وعقل هكرس وبعمل دائم، لنـلمال




 الإيمان فلا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى وقته إن كنا لا نا نكل"
(غال7 :-1-1).

ثم يتحدث أسقف قرطاحنة عن كنيسة الرسل الأولى، وما فعله المؤمنون

الثروة التى لد والتى يدخرها لورثته إلى الله، ويجعل من الله وصياً على


 وينقطون فى خطية مزدرجة، فهم لا ينالون لأولادهم ميونة الله الآب، بل
يعلمونهم أن يجوا ميرائهم أكثر من المسيح.







 ومن الموت ولاتدع النفس تصير إلى الظلمة. إن الصدقة هى رجاء الصاء عظيم


 الإمبراطر أو الحاكم حاضرآ، والذين يقدمونها يتزينون هم أنفسهـم بزينة
 يكون الله حاضرآ؟ لابد أن تكرن الزينة أعظم وأغنى بكثير عندما نكرن

يدأ يعطى العطايا السمائية عوضاً عن الأرضية، الأبدية عوضاً عن الزمنية،
 بتقديسه؟ه سيهبنا عطية الحياة الأبدية غير المأتّة التى أُعطيت لنا مرة ثانية بدمه الخيى، ويقودنا إلى الفردوس ويُتح لنا ملكوت السمورات.

 أى أعمال الخبة والرحمة، تلك الأعمال المبية الإلهية التى هى تعزية
 وبها ينال المسيحيون النعمة الروحية.

 كان سريعاً فى الجـرى فى سباق الكرم والسخاء هذا، فإن الرب سبهـبه
الجعالة التى يستحقها.

ويختتم القديس كبريانوس كتابه بقوله عن هذه الجعالة:
"فى زمان السلام سيهيبتا نحن الفاينائزين إكليلا
أبيض لأجل أتعابنا، وفى زمان الإضطهـاد، سوف الـا يهب أيضا إكلياًا أحمر لأجل آلام مناه.


خت تدبير الرسل عندما كان إيمان المؤمنين ملتهباً، نقد باعورا باروا بيوتهم

 الراحة الأبدية، واقتتوا منازل حيث سيذهبون ليعيشوا إلى الأبد، هكذا كان
 سفر أعمال الرسل هوكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة،


فيجب على الإنسان الذى صار ابنآ لله بميلاد روحى أن يقتدى بعدل
 أحد من كرمه وعطاياه، كى يصير للجنس البشُرى كله نصيباً متسارياً فى صلاح الله وكرمه.
وهكذا بالمثل يعطى النهار للجميعِ نوره، والشُمس تعطى للجميع
 وشعاع واحد من النجوم ... وفى مثال المساراة هنا، هؤلاء الذين على الأرض والذين يقتسمون ما يمتلكونه مع إخبرتهم، والذين هم أحرار وأبرار فى عطاياهم للجميع إنما يتشبهون بالله الآب. ويتأمل كبريانوس فى الجدد المعد لهؤلاء المتعطفين على المساك الماكين
 المتعطفين؟ كم عظيم وعال هو الفرح (الذى لهم الهم) عندما يديأ الرب يعد شنعبه ويوزع الجعالات على نضائلهم وأعمالهم الصالحة كما وعد، عندما

هن عواصف وزوابع العالم، كى نصل بالتعاليم الإلهية إلى جعالات الله. ثم يبدأ الكاتب فى تناول موضوع كتابه بعل هنه المقدمة، فيذكّر قراءه



 فمجدوا الله فى أجـسادكمة" (1 كو77 :9 19 ).

ويحثنا القديس أن نمجد الله فى جسد طاهر عفيف بطاعة كاملة ألة ، فإذ
 دنس أو غير طاهر داخل هيكل الله، كئلا يُهان فيهجر الهيكل الما النى سكنه. ركلمات الرب التى تشفينا وتعلمنا وحخذرنا هی اها ها أنت قد
 لكنه يتوعد بشدة من يستعبد ثانية لنفس الخطايا التى شُفاه هو منها النا
 أن يحفظوا ما نالوه من تعطف الرب طاهراً نقياً بخوف ورعدةها .



 هنا كان إهتمام كبريانوس أن يحثهن بمحبة أكثر ما بقوة، فهو لا يوبخهن

## بكرض لكتابـ

## ثيـابـ الهذالـى

## On The Dress Of Virgins

يستهل القديس كبريانوس كتابه بالحديث عن التلمذة شارحاً دوافعه فى
 الخلاص، معلمة الفضيلة، وبها نثبت فى المسبيح ونحيا دوماً لله، وننال الـالـا المواعيد السمائية والجعالات الإلهية .. إتباعها نافع ومفيد وإهمالها الما مهلك








قلبى فيرعونكم بالمعرفة والفهمة (أرّ :10) .
ويستطرد أسقف قرطاجنة شارحاً أنه إذا كانت التلمذة متدحة كثيراً وفى آلى كل موضع فى الكتاب المقدس، فليس هناك أى شئ آخر يليت بنا أنـا أن نشتهيه ونريده ونتمسك به عدا أن نؤسس بيوتنا على الصخر غير متزعزعة

للمالم، كيف يرضى إمرأنه، إن بين الزوجة والعذراء فرتأ، غير المتزوجة تهتم
 أحد عندما يرى عذراء إذا كانت عذراء أم لا لا، بل يجب أن يظر يظهر الكمبال متسارياً فى جميع الأمور، ويجب ألا يشكك ثئ ثوب العذراء فى صـلا
 كما لو كان لها زوج أو تطلب واحدآ؟ ه.
ويؤكد القديس كبريانوس أن منْ ليس لهن أزواج يجب أن يحفظن أنفسهن طاهرات عفيفات، ليس نتط فى الجسـد بل وأيضاً فى الروح، لأنه ليس من الصواب أن تصفف العنراء شمعرها لأجل مظهر جمالها، ألو أت تياهى
 جسدها، وليس لديها صراع أصعب من هزيمة وإخضاع الجسـد.




 أن بخحد شُهوات وأهواء الجسد توجد وسط هذه الأمور عينها التى نذرت أن جتحدها! ! .

إن الرب يقول لأنعياء اككل جسد عشب وكل جمان الد اله كزهر الحقل، يبس العشب وذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه، حقاً الشُعب عشّب

بل يخشى عليهن من حروب الشيطان وجخاربه.
وهو ليس إمتماماً باطلاً ولا خوفاً فارغاً أن تأنذ العذارى نصائح لأن أجل

 يكملن عملهن ذا الجعالة العظيمة، ولا يسعين لأن يُسر أى ألحا أحد بهن إلا


 أنفسهم لأجل ملكوت السمواته (مت19 11) (1).

ويرى كبريانوس أن كلمات ملاك سفر الرئريا تعلن عظمة البتولية وتكرز



 الرسول بولس يقول افلو كنت بعد أرضى الناس لم أكن عبداً للمسيح، (غلا|: الر ا).

لكن العفة لا تتمثل نقط فى طهارة الجسد، بل وأيضاً فى الحشئمة




ربينما هن يدعين أنفسهن ثريات، ينصحهن بولس الرسول بالاعتدال فى


 الرسول يعلم:
 كانت هذه الآيات حخنر النساء المتزوجات اللائى ينتحلن عذرآ الأجل ثيابهن


 هى نفسها الخُعأة.
ويحدث كبريانوس هؤلاء الثريات مرسياً قاعدة هامة إذ يقول: دليس كل الّا ما يمكن أن يُفعل يـجب أن يُفعله ريجب ألا تكون الشئهوات النابِّة عن
 خلل لى لكن ليس كل الأشياء توافت، كل الأشياء خحل لى ولكن لياء ليس كل الأشياء تبنى" (1 كون -1 (YY).

ويتناول كاتبنا فى حديثه هؤلاء اللاتى يصففن شُعرهن بإهتمام زائد،


 ســم للناظر إليـهن، ولا يمكنهن أن ينتحلن عـنـرأ آ بحجة أنهن عفيفـات

ويس العشب وذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبده (أش • ع : (م) ومن غير اللائق بأى مسيحى ، وبالأخص بالعذارى، أن ينظر أو يهتم بأى الأى
 العطايا التى تدوم إلى الأبد.
ويتحدث كبريانوس عن العذراى اللائى يتعذبن ويتألمن لأجل الاعتراف بالاسم الحسن وكيف أنهن أقوى من العذابات، عندما يجتزن النيران، الصلـبان، السيف، الحيوانات المفترسة، حتى يكللن، ، ريصف عذاباتهن بألنا بأنها أفضل زينة لجسدهن، وأنها اجواهر الجسد الثمينة) . ثم يتناول أسقف قرطاحنة الشيهيد موضوع النساء الثريات اللائى يفرحن بغناهن، موضهاً لهن معنى الغنى الحقيقى ركيفية إستخدامه، فالغنبة هي



 ومسراته عندما قدمنا قدوماً مباركاً إلى الله، ويوحنا الخبيب البتول يعلمنا
 العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل كل ها فا فى العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل مل من العالم، والعالم يضیى وشُهوته، وأما الذى يصنع مسيئة الله فيثبت إلى الأبده
(ا يوץ :10-1V).

أن يستمتعن به يخطئن ضد الله، بلِ يجب أن ينتهـن إلى خلاصهن ، لألن الله أعطى أيضاً صرتأ، ومع ذلك لا يعد هذا سبباً لأن نغنى الأغانى الباطلة الغير لأثة.
كذلك شاء الله أن يكون الحديد لأجل خير الأرض، لكن هذا ها لا يعنى أنه لابد أن تُرنكب الجرائم (بالأسلحة الحديدية) ويسأل كبريانِّرس : اهل
 للأوثان؟ أو مل لأن تطيع المانية كبير جدآ فى حقلكن، يجب عليكن أن أن تقدمن محرقات وتقدمات للألهة؟ه ه.
 يجب على كل إنسان ـ بحسب مقدار غناه ـ أن يفتدى تعدياته بعطاياه لا لا
 والصدقات، حيث شرح كيف أن الصدقة تنفر الخطية) .

إن سمات الزينة والثياب وإغراءات الجمال لا تليق إلا بالزانيات وغير

 يعلمنا ريهذبنا ــ وصفاً للمدينة الزانية أنها جميلة ورائعة للغاية فى المنظر الما بسبب زينتها، ولكنها ستهلك بسبب هذه الزينة عينها: إيم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معى قائلاً لى هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التى زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فمضى بى الروح إلى برية

ونقَّات فى الذهن، لأن ثوبهن المخجل وزينتهن المفرطة تدينهن، ولا يمكن أن يعتبرن ضمن عذارى وعرائس المسيح....
هن يقلن أنهن غنيات وثريات، لكن لا يليت بالعنراء ألاء أن تفتخر بغناها

 (I (I) أن ليس له ذهب ولا فضة لكن يقول أنه غنى فى إيمانه وفضيلته، وبهما

صنع أعمالا عديدة وعبائب...
رينصحهن القديس كبريانوس إذا كن يريدن أن يستخدمن ثرواتهن، أن يستخدمنها لأجل أعمال الخلاص، ولأجل الأهداف الصالحة، فيستخدينها

لأجل الأمور التى أرصى بها اللهـ ... ريعلمهن قائلاً:
رالتدعن الفقير يشعر أنكن غنيات ولتدعن الغتاج يشعر أنكن ثريات

إقرضن معتتناينكم لله
قدمن طعاماً للمسيح"
ويجب أن يحركن الرب بصلوات الككثيرين كى يه. يهن أن يكملئن مجد
 لأجلهن وإستجابة لهذه الصلوات سيهبهن الله مجد البتولية.
ويحثّهن المعلم العظِم أن يخأن كنزهن حيث لا ينقب سارت وحيث لا يفسد صدأ، لأنهن إذا ظلنن أن الغنى الذى منحهن إياه الله إنما هو لأجل

ذا الذى يشتهى أن يأخذ ما كان سيفاً وسلاحاً لقتل آخر؟ وإذا كان من





آخرون!!!. .


 تفسد الملامح الطبيعية، لأن الله يقول ونعمل الإنسان على الوان صورتنا كثـبهناه (تكا (YT) :وهل يجرؤ أحد أن يغير أو يدل ما عمله الله؟ه
 الوجرد هو من عمل الله وصنعته، فإذا كان هان هناك رسار ورأ ورسم بدقة وألوان



للصورة، وسيكرن ذلك سبياً وجيها لنضب الرسام الأصلى.
 وعندما يستخدمن الأصباغ المغرية وتزين ريصففن شعروهن، يشُوهن العمل
الإلهى ويزغن عن الحق.

فرأيت امرأة جالسة على وحتّ قرمزى عملوء أسماء بجديف له سبعة رئرس


 النقيات عن ثيابٍ غير العفيفات وعن طرتهن، وعن زينة الزانيات.

 ثراء مهلك ومبتعدات عن الله لأجل مسرات العالم، ويقول: (امن أجل أن


 والضفائر والأهلة والحلق والأسارر والبراقع والعصائب والسـالاسل والمناطت
 والعطف والأردية والأكياس والمرائى والقمصان والعمائم والأزر فيكرن عوض الطيب عفونة وعوض المنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة وعوض الديبان

 وصرن عاليات، سقطن برؤرسهن المزينة وصار نصيبهن الخزى واني والعار، وإِ
 بالذهب واللآلئ والقالئد، نتدن زينة القلب والروح ريحذر العذارى أن يتجنبن ذلك الذى كان سبياً لهلاك الآخرين، فمن

بفنون من هذا النوع، فيرى كانبنا أنه يجب ألا يعتبرن فى عداد العذارى بل
 ليلا بوجودهن وعيشهن مسأ يلوثن الباقى بعدوى مرضهني، لئلا يفسـدن أخريات كما هلكن هن أنفسهن
وينهى أسقف قرطاجنة العذارى عن حضور حفلات الزفاف، وعن |الإشتراك فى المناقشات والأحاديت غير العفيفة الدنسة، وعن سماع عـا لا لا لا يليت، وعن الجلوس على موائد السكارى والكلمات الخزية، ويتساءل وأى ألى الما


 عندما تذهب هناك عفيفة وتخرج غير عفيفة!! ورغم أنها تظل بتر فت في فى في جســدها لكن فى العينين، فى الأذنين، فى اللسـان، فقدتد الكثير من
الفضائل التى كانت قد إقتتها قبلاً.

 العذراء بما تراه هناك من فساد ومشـاهد شُهوانية، إلا أنها ستكون المان عئرة للآخرين وموضع شهوتهم، فهنه الحمامات لا تنسل أو تطهر الجسد، بل تدنسه.
 فبينما تريد العذارى أن تتزين بعناية أكثر، وأن يتجولن بحرية أكبر، لا يعدن

إن صوت الرسول الحذر يقول: انتُوا منكم الخميرة العتيقة لكى تكونوا
 لنعيد ليس بخميرةٍ عتيقة ولا بخميرة الشُر والخبث بل بل بفطير الإخلاص والحقه لكن هل يحفظ الإخلاص والحق عندما يتلوث ما ها هو مخلص

 بيضاء أو سوداء| (مته :جז).
ويطلب كبريانوس فى محبة أبرية من العذارى أن يتذكرن أنهن إذا تزين

 هذه صورت، وأنهن قد لوئن بشرتهن بمستون كارين كاذب وغيرن شعرهن بألوان

 صنعها الله، بل تلك التى أفسدها الشيطان، إذ قلد العيون الحُحمراء المرسيومة التى للحية، ولأنهن متزينات مثل عدوهن فمعه أيضاً سوف يُحْرقن قريباًا... ويجب أن تتفكر خادمات الله فى هذه الأمور، ويجب أن ترهنيانها ليل نهار.

 لهن، يجعلونهم شر كائهن فى خطأهن أما العذارى ـ واللائى يوجه إليهن كبريانوس حديثه ـ اللاكي تزين

$$
\begin{aligned}
& \text { فن غير المعقول ألا يستطِع (العدو) الأكبر أن يهزمكن } \\
& \text { بينما توجدن بهزومات من الأصغر!! } \\
& \text { عسير وضيت هو الطريت المؤدى إلى الحياة } \\
& \text { شاق وصعب هو الدرب اللذى يفضى إلى المد } \\
& \text { عبر هذا الطريت يتقدم الشهداءء، تعبد العذارى، يتقدم الأبرار } \\
& \text { هناك يتملت الشيطان كى يخديّع، } \\
& \text { يتسم كى يصنع شُرآ، يغوى كى يقتله. }
\end{aligned}
$$

ويرى كبريانوس أن مرتبة العذراى تالية على الفور لمرتبة الشهـهاء، فثمرة


 للشهلاء، فالإرتقاء للأمور العظيمة ليس بالأمر السهل، فأى كد ألى نبذل وألى وأى عمل نعمل عندما نحارل أن نصعد التلال أو قمـم الجبال! فإى كد كد وعمل إذاً كى نصعد إلى السمهاء؟ لكن إذا نظرنا إلى جعالة الموعد، سنجد أن العمل أقل ...
ويحث العذارى أن يتمسكن بقوة بما قد بدأن أن يكنه، وبما سوف يكن، لأن هناك جـالة عظيمة تنتظرهن ، ومكافأة عظيمة للفضيلة، ويشرح


 فلا يخشين أحزان وآنات النساء وليس ليدهن خوف من الحبل ولا يتسلط

بعد عذارى، بل فاسدات بخخى ماكر، ويصرن أرامل قبل أن يتزوجن، زانيات خائنات، ليس لأزواجهن، بل للمسيح، وبقدر ما كا كان نصيبهن قيلاً أن ينلن جعالات عظيمة لأجل عذراريتهن، كذلك بـلك سينلن عقاباً مريعاً

لأجل فقدانهن عذراريتهن وبتوليتهن.
ربمحبة رعوية يحث القديس كبريانوس بناته العذارى قائلاً : الذلك استمعن إلى أيتها العذارى كأب استمعن أرجوكن لمن يخاف بينما يحذي استمعن لمن يحذركن بإخالاص لأجل فائدنكن ومنفعتكن احفظن أنفسكن كما صنعكن المن اله الخالق احقظن أنفسكن كما زينكن أبنا ليظل وجهكن غير فاسد روقتكن غير مزِنِّة، وهيثّتكن بسيطة ولا تدعن ثقربا تُصْنع فی آذانكن لا تدعن الأسارر والقلائد الثمينة تلتف حول أذرعتكن أر رقابكن فلتكن أقدامكن حرة من القيود (القالائد) الذهبية شيوركن غير ملوثة بأى صبنة عيونكن مستحفة أن تعاين الله فليكن استحمامكن مع النساء اللواتى يينهن يكون حميمكن عفيفا
 اهزمن الثياب لأنكن عنارى اهزمن الذهب لأنكن تهزمن الجسد والعالم،

لهن أى شُهوات جسدانية، بل نقط أمور الفضيلة والروح القدس هى التى الـى بقيت فيهن للمجد، فهذه هى كلمة الرسول الذيى دعاه الرب إناء المه الختار،
 الإنسان الثانى الرب من السماء، كما كما هو الترابى هكذا الترابيور التا أليضاً،





ذهن واحد وقلب واحد فى سلام أخوى.

ويختتم القديس كبريانوس كتابه قائلاً أنه على العذاري الصالحات ألنا

 الصغيرات أن يقدمن قدرة وحافز إلى قريناتهن، ويختتم القديس كبريانيانوس كتابه بقوله:

## راحتملن بشـجاعة، تقدمن روحيا، نلن بفرح

فقط اذكرونا فى ذلك الوقت، عندما تبدأ البتولية تُكافى فيكنه،

زرج عليهن، لكن سيدهن ورأسهن هو المبيح، ورهذا ما أعلنه الرب بقوله :



 الآن، إذ يقتنين فی هذا العالم مجد القي بسموم العالم، ولأنهن يعشن عغيفات بتولات، لذلك هن ائلن مساريات لملائكة

 وينصحهن القديس كبريانوس: ا افلترتفع عيونكن نحو الله والسماءاء، وليس إلى أسفل نحو شهوة الجسـد وشهوة العالمه.
لقد أمرت الوصية الأولى بالنمو والكثرة، وجاءت الوصية الثانية تمتدح



 رغغبات الجسد، فينلن جعالة ذات نعمة عظيمة فى المنزل السمائى. حقاً كل الذين ينالون العطايا الإلهـية والميراث السمـائى بتقـديس المعمودية حيث يخلعون الإنسان العتيق بنعمة الحميم المخلص، ويتجلدورن بالروح القدس من دنس المرض القديب، يتطهرون بهذه الولادة الثاديانية، لكن أعظم قداسة وأعظم حق لهذا الملادد الثانى يخصان العذارى اللائى لم تعد

الباطلة، الأبديات عوضاً عن الفانيات، ولنلك يتساءل كبريانوس وفــا الداعى إذاً للقلت والجزع!!
فليس من أحد يعرف هذا الميراث والجد ويرتعب إلا الذي لا رجاء لـا لـ وريا إيمان، لأن من يرهب الموت ولايريد الذهاب ميع المسيح، ومن لا يريد الذهاب مع المسبح هو ذاك الذى لا يؤمن أنه سيملك مع المسيح إلى الأبده.

ويقدم كاتبنا سمعان الشنيخِ ميالاً للإشتتياق إلى الإنطلاق، فقد تمسك

 لابد أن يموت رينطلق فى هذه اللحظة، وفى فرحته طلب أن يُن يطلت بسلام

 عواصف هذا العالم يدركهم السلام، فالحرية، فالهدوء والطمأنينة. ويؤكد كبريانوس هإنا بالموت نبلغ ميناء وطننا، إلى الراحة الأبلدية، وبه ننال الأبدية.... هذا هو سلامنا رهدوءنبا النابع عن الإيمان وراحتنا الثابتة
الأبديةه .

فليس للمؤمن فى العالم إلا حرب دائمة مع أبليس وجهاد مستمر ضد سهامهن وسيوف،، فحربنا قائمة ضد محبية المالمال والكبرياء وحب الظهورر، وجهادنا على الدوام ضد الشهوات الجسدية وإغراءات العالم، فالعدر يحاصر فكر الإنسان من كل جانب؛ وبالجهد يقدر الفكر أن يدانع ريقاوم، فإن

## ت

## On The Mortality

يستهل القديس كبريانوس .كتابه بتقديم وشرح أسباب كتابته، ذلك أنه


 إيمانهم أو حياة الترف التى يعيشونها، ولذلك وضع هذا الكتاب ليشدـ من آزرهم ويوتظ فيهم حماسة روحية مقدسة.

 هذا السالم ولا يتأثر بها لأن الرب قد سبق وأليا وأخبرنا عما سيحدث لنا لاني وأرصانا

 ما وعدنا به الرب (هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلما

أن ملكوت الله تريبه (لورا (ل):
لقد أُعدت السماريات لتحل مخل الأرضيات، الأمور الجليلة عرضاً عن

المؤمنين، وهذا الشكك يجعل الإنسان غير مؤمن حتى بالرِغم من وجوده فى الكنيسة بيت الإيمان!!!. .

وبروح الإستعداد للإستشهاد التى كانت فيه يقول كبريانوس اليا له من




 أعظم ربح، ربح لا نستطيع أن نناله بواسطة هذا العالم ألم أو بخطايا الجسـ
 إلى دعوة السيد المسيح لنا فرحين بالخلاص الأبدى.
ومن الحديث عن الموت ينتقل معلمنا أسقف قرطاجنة إلى الحديث عن الألم ريناقش نقطة هامة، فقد كـان البعض يظن أنه لا يجب أن يخض المسيحى للموت، معتبرين أن المرض يجب ألا ئلا يصيب إلا غير المؤمنين، ويرفض كبريانوس هذا الفكر كلية، إذ لو كان الأمر كذلك لـك لكان المان المسيهحى
 كإنسان يجاهد ويتألم على الأرض لِّكلل ويفرح فيما بعد.

ثم يناقش تساؤل البعض عن سبب خضوعنا للموت كالوثنيين وغير
 جسسدنا خاضعاأ للناموس الذى علينا حسبب الميلاد الأول (الجسدى) مشتركين فى ذلك (الموت) مع الآخرين ؟ه .

إستهان بحب المال، ثارت فيه الشُهوات، وإن إنتصر غلى الشُهوات أصابه حب الظهور، وإن غلب حب الظهور إلتهب فيه الغضب والكبرياء، وأغراه السكر بالخمر، ومزق الحسد وفاقه مع الآخرين وأفسدت الغيرة صداتاتهت. ويتعجب الشـهـيد كبريانوس أنه بالرغم من كـثـرة الإضطرابات التى بجابهها الروح كل يوم والخاطر العظيمة التى بحدق بالقلبَ إلبا إلا أنه يبتهج ببقائه طويلاً على الأرض وسط حروب الشُ الشيطان!! المع أنه كان الأجلر بنا ألنا







 الإسراع نحو الفرح الذى لن يُنزع منا؟!ا .

ويعود كبريانوس ليجيب هو نّْسه على سؤاله، شارحاً أن سر محبتنا



 بالأبدية، وإن شككنا نكون غير عارفين لله قط وغير مطيعين للمسيح معلم

اتتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا


رجل كامل مستقيم يتقىي الله، (أى| ا: ).





 وهكذا تزكى طربيا بالأكثر ألمام الله بإحتماله الألم، ومدحه الملاكك رونائيل

 صلواتكما ألمام الرب وحينما كنت تدفن الماني
 تنس الله ولم تفتر عن عمل الصدقات كنت مسك، ولا والآن هذه أوفدنى الرب حتى أشفيك أنت وكنتك سارة، أنا روفائيل الملاك أحد السبعة الوقوف ألمان

(طور (1)
 يتقّبلون كل ما يحدث لهم فى العالم بشجاعة وصبر، على عكس المُّعب





 الجاعة الجميع، وإذا خططمت سفينة، غرق كل من عن على متنها بلا بلا تمييز،
وهكذا يعانى الجميع من أمراض اليون والحمى.... إلخ.

لكن إذا عرف المسيحى إيمانه وشروطه، لتعلم أنه يجب أن يحتمل آلآلا



 والناس المقبرلون يجربون فى آتون التواضع، (حكمة يشوع ج :ع ، ، o ) .





 (أى : : ألى) وعندما أثارته زرجته وأغرته لكى يخطئ إلى الله ويتذمر، أجابها

الرب ثلات مرات أن يفـارقنى فقال لى تكفيك نعــتى لأن قوتى فى




 يشتكون ريتذمرون، أما نحن فلن يضلنا يلنا الضيت بعيداً عن حياة الفضيلة الحقيقية والإيمان، بل نتقوى بإحتمالنا إياها .
ريخلص القديس كبريانوس من هذه الأمئلة إلى أن الألم ينفعنا لأنه
 مضطرب، فتسلك الطريت الضيق الذى سار فيه الرب وتنال المكافأة...



 والعقاب الدائم، ريخاف الموت من يجد نفعاً فى تأجيل موته حتى تتأخر تنهداته وتأرهاتث.

ويؤكد كبريانوس أن منْ يموت من المسيحيبن إنما يتحرر من هذا
 إلى الخلاص، ورغم أن الأبرار يموتون كالأشرار دونما فرق، إلا أن الأبرار

اليهودى الذين كانوا عصاة دائمى التذّمر على الله كما شُهد بذلك فى سفر العدد (اقكتف تذمراتهم عنى لكى لا يموتواء (عدلا 1 (1)).






 الحاضر، ولابد أن نعلم أنه بدرن معركة لا تا توجد نصريرة، وبالتالى لا تكون


 الأعاصير، والسفينة التى يقودها طاقم ماهر لا تترنح إن لطمتها الرياح، ونى الأجران حيث يدرس القمح، تستخف حبات القمح بالريح أما التبن فتحمدله الرياح
ثم يقدم مثاله الخامس والأخير رهو القديس بولس الرسول النى قال أنه لم يحزن من أجل إنكسار السفينة به وإحتماله الجلدات والعذابات القاسية القالـية
 تزكى أكثر وللكك يقول دوليلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة ألما في


العالم؟! ومادام أسر هذا العالم يبهجنا، فلماذا إذن نصلى قائلين ليأت ملككوتك؟! ولماذا نطلب فى صلوات وطات وطلبات كثيرة أن يسرع يسرع بمدئ ملكرته إن كانت إمتياتاتنا هى طاعة الشيطان هنا هلا على الأرض ؟! وإنطلاقاً من هذه الروية المسبحية عن الموت وبر كاته، يجب ألا نبكى
 كمسافرين سبقونا، أر كبحارة اعتادوا على ذلك، فنستّأق إليهـم لكن لا لا ننتحب عليهم، وليس لنا أن نلبس ثياباً سوواء عند نيا كياحتهم طالما أنهم قد لبسوا الثوب الأبيض هناك فى الأبدية.
ويرى كبريانوس أننا فى حزينا على المنتقلين ناقض إيمانيانـا وتعليمنا، وليس هناك فائدة من أن ننادى بالفضيلة بأفواهنا إن كنا نخالف الحت بأعمالنا.

ولهذا كان الرسول بولس يوبخ الذين يحزنون على رحيل أصدقائهـم





فالرسول يقول أن الذين يحزنون على رحيل أحد أصدقائهم، هم الذين
 قد مات عنا وقام، فالا يحزنون لأن المسيح نفسه يعلمنا قا قائلاً رأنا هو القيامية



يذهبون إلى الراحة والنياح والأشرار فيذهبون إلى العقاب. ويمجد الموت قائلا": ربالموت ينتقل البتوليون بسلام وأمان فی مجذ غير
 بالمت يهرب الأولاد من الضيقات التى تفوق قدرتهم وينالون سعادة وغيبة
 الالضطهدين وعذاباتهم، بالموت المرعب يتقوى الخائرون ويعود الهاربون إلى الإيمانه.

ولا كان وباء الطاعون مستشرياً فى ذلك الزمان، لذلك أوضح كبريانوس



 القلوب أن يتركوا عنهم قسارتهم، والجشعين أن يتركورا عنهم محبة المال، ، والمتشامخين أن يحنوا ركابهم، والأشرار أن ينزعوا عنهم شرهم.
ريعطينا القديس كبريانوس حكمة روحية هامة فيقول: الموت بعلمنا ألا لا
 بمثابة تدريب لهم، فيدربون فكرهم على أمجاد الثبات، وبالتألمل فى الموت يستعدون للإكليل.

ويتساءل القديس فی دهشة كيفِ أنّا طلب فى صلواتنا أن تعمل إرادة الله فينا يينما نحن لا نريد أن نطيع إرادة الله عندما يدعونا ليخرجنا من هذا

تهروا شهوات الجسد بعفتهم، هناك الرحماء مكللين، هئلاء الذذين صنعوا
 كمتلكاتهم الأرضية إلى كنوز سمائية.

ويختتم كبريانوس كتابه بقوله:
رالينظر الله إلى شوقنا العظيمه، وليتطلع المسيح الرب
 التى بجده لأولكك الذين لهم رغبة عظيمة فى تكريمها.

ويؤكد كبريانوس أن الموت عبور إلى الأبدية، إذ بدرن الرحيل عن هنه

 التى منها أيضاً نتنظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح الذي سينى
 وبحكمة روحية يشرح القديس كبريانوس أن الله أخذ أخنوخ لأنه أرضاه


 يتسخون بتأثيرهم أكثر فى هذا العالم بوبائه فيقول ا اكان مرضياً لله فأحبه ركان يعيش بين الخطاة فنقله، خطفه لكى لا يغير الشـر عقـلهrه (11-1: :

ويتساءل كبريانوس مستنكراً هإن كان العالم يبغض المسيحى، فلماذا رأحبب؟! المسيحى هنا العالم؟ مع أنه يجدر به أن يتبع المسيح الذى أنقذه

إنا نتطلع إلى الفردوس كوطننا، والآباء البطاركة كآباء لنا، لذا يجب أن

 هناك جوقة الأنبياء المتهللين، هناك جموع الشار الثهداء غير الخصصيين المتوجين بالنصرة فى صراعهم ضد الشهوات، هناك جموع البترليين الفائزين الذين

لأن حكمة هذا العالمُ هى جهالة عند الله لأنه مكتوب الآخذا الحكماء

 فيهم الصبر الحقيقى، وبينما سمات الإنسان الصبور هى الإتضاع والوا والوداءة،

 فيهمr، إذا من الواضح أنه حيث يوجد التفكير المتكبر المتحرر لا يمكن أن يوجد الصبر الحقيقى.
وبعد أن خحدث كبريانوس عن الفلاسفة الرواقيين وحكمتهم الباطلة وصبرهم الزائف؛ يصف المسبيحيين مـعارنا إياهم بهـؤلاء الفلاسفة، فالمسيحيون فلاسفة ليس فقط فى كالامهم بل وفى أعمالهم أيضاً، لا لا

 يتحدثون نقط عن الأمرر السامية النبيلة، بل يعيئون فعلاً حياتهم بحسبِ عقيتهـم، ولذا يحئنا كبريانوس كخدام وعباد لله على أن نظهر ذلك الصـي الذى هو ئمرة الخضرع الروحى والذى تعلمناه من تعاليـم السماء، الأنـا
 الصبر وكرامته، وأصل وعظمة الصبر تنبع من الله صانعه وسيده، ويجب أن أن نحب كل ما هو عزيز عند اللل، وإذا كان الله هو ربنا وأبونا، لذا يجب أن
+) كان الفلاسغة يتميزرن بزى خاص كيز لهم .... لنا كتب العلامة ترتليان كتابه
 ivv

## كرض لكـتابـ.

## فائدة الصبر

## On The Benefit Of Patience

ييدأ القديسن كبريانوس كتابه هذا بتأكيده على أهمية أن يتحلى قراء
 العظات بمنفعة، ريقول أنه لم يجد ما هو أهظم أهمية لأجل أهل حياتنا ومجلدنا من التمسك بوصايا الله بطاعة نابعة من الغافة والتكريس، وعلى وجه

الخصوص الوعى بإحتياجنا للصبر.
ثم يشرح أسقف قرطاجنة أنه بعيدآ عن الله لا يوجد صبر، والفيرن والفلاسفة الرواقيون النين يقولرن أنهم يتحلون بالصبر، لا يمكا يكن أن يكا يكرونوا صبورين



 بولس الذى إمتلىئ بالروح القدس، عندما أُرسل ليكرز للأم، يشهـهد ريقول


 أحد يظن أنه حكيم يينكم فى هذا الدهر فليصر جاهلاًّ لكى يصير حكيماً

بقرة إحتماله، وسائر أعماله منذ اللحظة الأولى لتجسيده تتميز بحضور صبره، لأنه بنزرله أولاا إلى الأرض من السماء أظظهر أنه لم يستنكف أن
 الآخرين، بل وسمح أن يُذبح لأجل خلاص الخطاة رغم أنه كان بريئاً بلا

وهكذا اعتمد الرب بيد خادده، وذاك الذى يغفر الخطايا لم يمتنع أن يغسل جسسه فى مياه التجديد، لقد صام أربعين يوماً لكى يطعم الآخرين،
 (اللوغوس) أن يشبعوا بخبز السماء، جرب من الـيُيطان واكتفى بأن يهزمه بالكلمات فقط، لم يعامل تالاميذه كسيده، بل عاملهم بالمبر بالعطف والوداعة

 الخادم مع رنقاءه رزملاءه وإخوته.



رحتى لم يرفض قبلته.

 مظهراً رحمة روأفة مع المتكبرين واتضاع مع مضطهديه، ومعلناً مشيئته -

نتبع صبره، هو الرب والآب لنا فى وتت واحد، لأنه من الواجب على الخذام أن يطيعوا ومن الخطأ للأبناء أن يعصوا.
ركى نفهم ونتعلم أن الصبر هو من الله، وأن الإنسان الصبور والعطوف الوديع إنما يتشبه بالله الآب، أعطانا الرب وصايا وتعاليم لأجل الخالاص فيا في



 على الأنشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحبيبتم الذين
 على إخوتكم فقط فأى فضل تصنعون، أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذان،
 . ( )

وعلمنا أننا سوف نصير أبناء وبنات كاملين لله إذا سكن صبر الله أبينا فينا، وإذا صار الشبه الإلهى الذى فقده آدم بخطيته واضحاً ومشـرقاً فى أعمالنا.

ويجد القديس كبريانوس فى السيد المسيح أعظم مثال ونموذج للصبر،
 أعماله هو، وإذ قال أنه جاء إلى الأرض ليصنع مشيئة أبيه، بجد أن من من الفضائل الحجيبة التى كانت دليلاً على عظمته الإلهية، أنه حنظ صبر أبيه



صبر المسيح، ولو كانت غير ذلك لم يكن للكنيسة بولس رسولاًا... وهكنا إذا كنا نحن أيضاً مع المسيح وفى المسيح ولبسنا المسيح، واذا كان الان




 يكن يشتم عوضا وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يُ يُسْم لمنْ يقضى بعدل، (I (Y-Y): (Y)

وون مثال الصبر الكامل الذى للسيد المستيح ينتقل القديس كبريانوس
 والأبرار، ويقول أنهم ملم يهتموا بأى من فضائلهم أكثر من صيرهم: هابيل كان أول من إستشهد عندما تألم كإنسان بار ولم يقارم أخاه اللىى قتله بل عامله بإتضاع ورداعة.
 يطيع وصايا الله بالصبر التام الذى للتكريس . وإسحق الذى كان ميالا وصورة لذبيحة الرب وقُرب على المذبح لُّذبح،
نال كرامة بصبره التام.

حتى فى ساعة صلبه وآلامه نفسها - فى أن يجمع ريحتضن هؤلاء الذين ذبحوا الأنيباء وجدفوا على الله.
وفى ساعة صلبه نفسها، وقبل أن تبلغ القسروة بصالبيه أن يقتلوه ويسفكوا دمه، استمع بصبر إلى التوبيخات والسخرية التى كانت توني توجه له،



 كأنى الخلاص، ورغم أنه كان بلا عيب، لِكنه أُحصى مع الأثمة..... الحقيقة أفسدها شهود زرر، والديان العادل دِينَ هو نفسه، وكلمة الله أُتقيد فى صمت إلى الذبح.
وبينما إضطربت النجوم أمام صليب الرب، واحتارت عناصر الطبيعة،

 بحتمل كل شئ حتى النهاية حتى يمكن لصبره الكامل التام أن يلغ ملئه وكمالـ.
وحتى بعدما تألم، يقبل قاتليه إذا تابوا وأتوا إليه، ربعظمة صبر الخلاص،
لا يستقصى أحداً من الكنيسة، بل وحتى الأعداء والجدفين على استى اسمه إذا
 ليس نتط غفران خطاياهم، بل وأيضاً جعالة ملكوت السـموات، ويتعجب

تعـود إلى الأرض التى أُخـنت منـهـا، لأنك تراب والى التـراب تعـوده
 الأرض كلها ونرحل منها، ألننا فى جميع أيامنا لابد أن نحزن ونتألم، ولابد أن نكسب خجزنا اليومى بعرق عملنا.

ويستطرد القديس كبريانوس الثهيد متحدئاً عن الصبر فى إِتمال أتمال أتعاب وآلام هذا الزمان الحاضر رهذه الحياة، فكل واحد منا عنا عندما يُولد ويأتى إلى



 وكد، ولا يمكن أن تكرن هناكُ تعزيات تعين من يحتملون هذه الأتعاب إلا بالصهر.

ويينما التحلى بالصبر نافِ وضرورى للجميع، هو نافع وضرورى بصفة

 والمعارك التى نخوضها

 أنواع العذاب والألم تأتى علينا ريجب أن نتحملها وبختازها بإيمان ربفضيلة

ويعقوب الذى هرب من بلدته بسبب أخيه، ، رحل منها بصبر، بل وأظهر. صبرا أعظم فيما بعد عندما ربح أخام مرة ثانية بتضرعه وبعطاياه بالرغم من أنه كان (أى عيسو) :فى ذلك الوقت أكثر تمرداً وقسوة.
ويوسف، بعد أن باءه إخوته، ليس نقط سامحهم بصبر، بل بكرم ومحبة أعطاهم عطايا من القمح عندما أتوا إليه.
وموسى الذى كان يُدان دوراً من شُشعبه الجاحد عديم الئى الإيمان، أظهـر صبره ورفته فى صلواته إلى الله لأجلهم.

 الملك، رغم أن الملك كان يسعى لتقلل، وحتى عندما أُسر شـاورل أخيرآ، قرر أن يتركه سالما دون أن ينتقم منه، بل أنه إنتقم كشارل منْ قتله!! !
 وجميعهم نالوا أكاليل سمائية بمديح وكرامة الصبر، لأن أكاليل الحا الحزن والألم لا يمكن ربحها إلا إذا سبق الصبر هذه الآلام والأتعاب.
ويشير كبريانوى أيضا إلى العقوبة التى أنزلها الله بآدم عنديا سقط في الـى

 سمعت لقول إمرأثك وأكلت من الشـجرة التى أرصيتك قائلاً لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل من منها كل أيام حياتك، وشيا وشوكا وحسكاً تنبت لك رتأكل عشّب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى

ر(إذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان، فلا


 جخاربه أو إضطرابه - فى منتصف الطريت المؤدى للمجد والمدح، ريتسبب فى

 إكليلك (رؤr :11) فهذا الصوت الإلهى ينبهنا أن نحفظ أنفسنا أنسا في صبر
 صبر دائم وهذا يهبنا بدرهن أن ننال الإكليل .
كما أن الصبر ليس نقط يحافظ على الفضائل بل وأيضاً يدفع عنا
 نهو يعارض مقاومة اللحم والجسـد التى تهاجم النفس وبُعلها أسيرة. ويربط القديس كبريانوس بين المبة والصبر، ،رغم أن الهبة هي رباط بين الإخية وإساس السـلام ودعامة وبـبات الوحدة، وهى الأعظم من الرجاء







والرب نفسه يعلمنا ويقول اقد كلمتكم بهذا ليكون لكم فیّ سلام، فی في

 الشيطان والعالم بعنف رقسوة أكثر، فكم بالأحرى أعظم جدآ هو إحتياجنا
 الضيقات التى تأى علينا.

هذه هی التعاليم التى لربنا ومعلمنا الذي إلى يصبر إلى المنتهى نهذا
 تلاميذى وتعرفون الحت والحت يحرركمه (يو: الحا ونثبت كى بعدما أعطينا رجاء الحق والحين الحرية، يمكننا أخيراً أن بخد الحد الحت والحرية، وذلك هو با يعطينا نحن المسيحيين إيماننا ورجاءنا. ويؤكد كبريانوس أن المسيحى لابد أن يتحلى بالصبر حتى يمهر رجارّه




 يعطيه لـ الله.

وفى موضع آخر يعلم الرسول الأبرار والجاهدلين الذين يصنعون أعمالاًا صالحة وبذلك يدخرون لهم كنزاً فى السماء، ويحئهم على الصبر قائلا"
الجهاد لا يدكن شخمله إلا بصبر عظيم.

ومن أجل إختبار الإنسان وتمحيصه تأتى عليه أنواع كثيرة من التجارب مشل فقدان الممتلكات وحرارة الحمى والجراحات المؤلمة، وهنا ليس من شنئ



 سهامه ضده، وضاعت ثروته ورأى بعينيه هلاك علا عدد كبير منا منا أبنائه، وبعد



 نفسه يُصرع بقتالات مؤلمة بل فى وسط هذه الآلامات والإضطرابات بارك
الله بإنتصار صبره.
, جُرب بفقد البصر لكن بقدر ما احتمل العمى بصبر، بقدر ما اصارت له الما لما لما نعمة عظيمة بفضل صبره الممدرح.
وسعياً وراء إيضاح بهاء فضيلة الصبر وفائدتها، يتحدث كبريانوس عن الأتعاب التى يسببها عدم الصبر، فكما أن الصبر بركة المسيح، كذلك فإن

إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، (أفع الو: Y، Y) فلا يمكن حفظ الوحدة إلا بحفظ رباط التوافق بواسطة الصبر.

والصبر وإإحتمال همـا اللذان يعطيانا القددرة علي ألا نحلف أُ نلعن؛
 يخطئ إلينا ليس مبعين مرة سبع مرات بل نغفر له كل ألخطاءه، أن نحب ألحب أعداءنا ومضطودينا ونصلى لأجلهم.

فهذا هو الصبر الذى أظهره إسطغانوس عندما رجمه اليـهود، إذ لم

 فقط كارزآ بالآم الرب بل وأيضاً متشبهاً بصبره العظيم.
ويتساءل كبريانوس: اوماذا أقول عن الغضب وعدم التوافق والمنافسة التى





 تم يتحدث أسقف قرطاجنة الشيهيد عن فائدة الصبر فى شحمل المرض
 الحياة الأبدية، ريجب عليه دائماً أن يصارع الوهن والضعف الطبيعى، وهذا

اللنى يهدئ النضب، ويلجم اللسان، ويقود الروح، ويحرس السلام، ويضبط
 ويحفظ كمال العذارى وعفة الأرامل. إن الصبر يجعل الإنسان متضعاً فى غناه، وشجاعاً فى هحنه، وهادئاً أمام الإهانات والشتائم، الصبر يعلمنا أن نغفر لمن يسئ إلينا، ويعلم الخمطئ الْمئ أن يطلب الغفران دومآ، الصبر يهزم التجارب، يحتمل الإضطهادات النات، ويتوج عذابات الشهدهاء.
إنه الصبر الذى يقوى أسس إيماننا، الذى ينمى رجاءنا، وهو الذى ينظم سلوكنا حتى نستطيع أن نتبع المسيع، ويجعلنا أبناء للل بإقتدائنا بصبر الله الآبر.
ثم يحذرنا القديس كبريانوس من أن نفقد صبرنا بسبب رغبتنا فی










عدم الصبر هو لعنة الشيطان، وكما أن من يسكن فـى المسبيح يكون صبورآ، كذلك الإنسان الذى يتملك شر الشيطان على عقله وذهنه يكون عديم
 الجنس البشرى لم يكن لأبليس صبر كى يحتمل خلقة الإنسان الله، وكان ذلك السبـب الأول فى السقِوط والهـلاك، وآدم بعدم صـبره بجاهل وصية الله ورقع فى قبضة الموت ولم يحفظ النعمة الإلهية بحمايتها

وقايين أيضاً بسبب عدم صبره ذبح أخاه بسبب تقدمته.
وعيسو أيضاً فقد حق البكرية بسبب عدم صبره على إنتهائه للعدس.
والشعب اليهودى بسبب عدم صبره وعدم تضديقه للمواعيد الإلهية إنفصل عن الله، وإذ لم يحتمل تأنير موسى الذى كالـى كان يتحدث مع الله،
 يتحلوا بالصبر، قتلوا الأنبياء والأبرار، بل واندفعوا أيضاً إلى الصليب وسفكوا
دم الرب.

وبالمثل عدم الصبر هو الذى دفع البعض للإنحراف عن الأرثوذكسية داخل الكنيسة، ويدفع بعضاً آخر إلى التمرد على سلام ومحبة المسيح. وهكذا بينما الصبر يهب مجدآ، يفضى عدم الصبر بالإنسان إلى الخراب والهلاك.

ويمتدح القديس كبريانوس الصبر، فهو يزكينا ويحفظنا أمام الله، وهو


191

عندما يصرخ الشـهـداء ويطلبون الإنتقام لأنفسـهـم، يقول لـــم الرب أن
 الخامس نظرت شحت المذبح نفوس الذين قتلوا هن أجل كلمة الله ومن

 فأُعطوا كل واحد ثياباً بيضاً وقيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيراً أيضاً حتى الـا
 ( $11-9: 17$ (رؤ)

ويختتم القديس كبريانوس كتابه بالتعجب من صبر السيد المسيح الذي أقتيد كشاه إلى الذبح، وكخروف
 للسياط وخديه للطم ولا حول وجهه عن البصاق، الذى الـى صمت بصبر أمام
وفياله من صِبر عظـمـ، أن الرب يسوع الذى يُسجد له
 صبره أيها الإخوة الأحباء فى إضطهاداتنا وآلامناه .

19.

## مـن إصـدارات إخـثوس IX@Yइ

() سـلسـلة آباء الكنيسـة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القديس ايرينازس اسقف ليون }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § ألقديس ديليموس الضرير . } \\
& \text { O العلامة لاكانتيوس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (القليس يعقوب البرادعى (YV } \\
& \text { (YA البابا أثناسيوس الرسولى (YY } \\
& \text { rir العامة ترتليان } \\
& \text { ٪ 1 ) القليس إيسيذروس الفرمى }
\end{aligned}
$$

