

$$
\begin{aligned}
& \text { \} } \\
& \text { علم الباتـرولوپی } \\
& \text { سلسلة آباء الكنيسة }
\end{aligned}
$$

## التـديـس كيرلس الكبير  <br> ST. CYRIL THE GREAT <br> His letters nos. 40,44,45,50.

$$
\begin{aligned}
& \text { تقديم القمص } \\
& \text { سيداروس عبد المسيح } \\
& \text { وكيل الكلية الاكليريكية } \\
& \text { اللاهوتية بشبين الكوم } \\
& \text { ترجمة وإعداد } \\
& \text { أنطون فههى جِورج }
\end{aligned}
$$



قداسة البابا شنوده الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

ب : التديس كيرلس الكبير - رساثله ضد النسطررية .
 ترجـة وإعداد : أنطرن نهـى جورئر

المطـبــــــــة : الأنبا روسس (الاونست) ـ العباسية ـ القاهرة .

## تقديم

## للقمص سيداروس عبد المسيخ

لمع فى الكنيسة القبطية هذا الاسم المبارك كيرلس ، فيكاد يكون من أكبر الاسماء استخداماً فى مجمع الآباء البطاركة الـ
. بعد اسمى الثديس العظيم مرقس (مرقس ويوحنا) ، IIV فالاسم الأول للكاروز اُطلق على ثمانية من باباوات الكرسى المرقسى ، والاسم يوحنا اُطلق على تسعة عشر حبراً من رؤساء كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية المقدسة . كما أطلق اسم القديس بطرس الرسول الذى خدم معد كاروزنا على سبعة من باباواتنا ، أما هذا الاسم فقد أطلق على باباوات ، لمع فيهم الكثِير ... فأولهم هو البابا كيرلس الكا الكبير الذى الذى نحن بصدد احلى مؤلفاته ، ورابعهم هو ابو الاصلاح العظيم البابا
 بعضها ثقافية كالمدارس التى أنشئها للبنين والبنات ، إذ كان أول من نادى بتعليم المرأة فى مصر ، وكالمطبعة التى استحضرها

التغلب على رغبة التس أنطونيوس السريانى فى الوحدة وسكنى المغارات وحياة السكرن ليأتى به عضوأ فى مجمع الكنيسني القبطية المتدس أسقفاً للكلية الاكليريكية والمعاهد الدينية

 شنودة الثالث ويوصل مسيرة وسلسلة تُتد إلى 117 بطريرك 117 ريكر قبله ، أدام الله لنا حياته وأطال لنا فیى رئاسة كهنوته ، ومنحه من العر مديده ومن السن مديده

وهذا الكتاب هو مجموعة من رسائل القدبس كيرلس الكبير
 والبُعد اللاهوتى ، نتدمها كأحد المرابع فى مادة اللاهورت المقارن واللاهوت الرعوى ، كما بهينا أن نتدمها للحوار المار القائم الآن بين
 البعض فى وحدانية الروح برياط المق الكامل ، ، لمقارمة كل هرطتة والوقون صفأ واحداً ضد كل الهراطقة .

نشكر روح أبينا التديس العظيم الببا كيرلس الأول الذى

استحضرها لطبع الكتب الدينية وكانت أول مطبعة بصر حتى كاد ، البابا أن يرتص أمامها كما رتص داواود أما
 من أوجه الاصلاح المتنوعة والمتعدة .
وخامسهم هو البابا كيرلس الخامس أطرل منْ عنّر على كُرسى الكاروز ، إذ امتدت رئاسته نين ونصف القرن تـر تدم فيها العديد من المثل الوطنية والكنسية ، ونى عهده ظهر القديس الذى الثى الثيا افتتح بد الترن العشرين أيامد ألا وهوُ المديس الانبا أبرآم أسقف الفيوم وغيره .
أما سادسهم نهو البابا المعاصر القديس الأنبا كيرلس السادس رهو المعررن بعجائبه ، إذ فى عهده الطلتت أول شرارة في الئى النهضة الكنسبية ، نعاد التديّس مارمرتس إلى موتعـ وموطن ألئن كازازته ، رُبُنتت أعظم كاتدرائية فى الشرق الاوسط ، وظهيرت العذراء لْول مرة فئ التاريخ بهذا التجلى العجبي على قباب كنيسة الزيتون .

كـا أننا ندين له بالضضل الجزيل ، نهو الوحيد النى استطاع

## مقدهــة ومدخـل

إن الفكر الآبائى مصدر متجدد للتعلبم الكنسى ، لذا تنطق سير آباء الكنيسة وذديسيها بنعل وسلطان الانجيل فى حياتياتهم وافعالهم وتعليهم ، نجاءاءت كتاباتهم وشروحاتهم وتفاسيرهم للكتاب المتدس آية نى العقق والروحانية عندما تديا للعقلانيين والفلاسفة كحقيقة لا تُبارى ، وللبسطاء كخبرة الدم والعرت .

بل وصار فكر الآباء مصدر ركيزى من مصادر التعليم العلىى فى الكنيسة المقسة ، بد نستقى من معلمى البيعة التعليم اللاهوتى السليم ، واساسيات الإيمان والسلوك المسيحى البعيد عن الانحران والانكار الذاتية .

وترجع الاصول الروحانية للآبا، الى اشتياقات نفوسهم الروحية ، وسعيهم البطرلى فى الجهاد القانونى المتـركز حولي
 والليتورجيا والمياة الانجيلية السرائرية .

بأنامل كتب هُذه الدرر الغالية ، ونشكر الأخ المبيب والخادم
 بالترجمة والتبيب والشرح مع الإيضاح ، طالبين لهذه الرسائل أن أن تجد قارئها الذى ينفهم تيمتها ولهذا القارئ أن ينتح الله ذهند

 وشريكيه. فى الندمة الرسولية صاحب النيانة الائبا بيشوى اليا
 والبرارى وركيل الكلية الاكليريكية بالاسكندية الياني ، وصاحب
 والنائب البابوى للمدينة العظمى الإِكندرية ، وإلهنا المجد الِيائم من الآن وإلى الأبد آمين .

## القمص سيداروس عبة المسيخ

وكيل الكلبية الاكليريكية اللاهوتية
بشبين الكوم


بالدقيقة رعاة دبروا رعيتهم بطهارة وبر ليهدوا اقدامهم الى اورشليم السمائية .

لقد قدم آباء الاسكندرية بصفة خاصة صورة زاهية المعالم متألقة الاركان والابعاد لكنيسة مقدسة جامعة رسولية اسسها مار مرقس الكاروز بطريرك الاسكندرية الأول ومبدد الاوثان فى مجتمع يموج بالفكر الفلسفى الاغريقى ، فاعلنوا الايمان المسيحى الحى العامل بالمحبة .

فتراثنا القبطى تراث متد ما قبل عملية التاريخ او تسجبل
 ومجى، الانبيا، فى القديم اليها ، هكذا كانت صيغة تراثنا القبطى العريق : عريق فى قدمه ، سابق للزمان ، متقدم على التاريخ ، عريق فى الحضارة ، عريق فى اصالة الة الفكر وعمق التعليم وغنى العبادة وقوة الكرازة وفرادة الفن وسلامة العقيدة ونقاوتها .

لذلك كلما نفيق الى تراث الآباء المتمثل فى سيرتهم وقدوتهم وحياتهم وكتاباتهم ـ الانجيل المعاش ـ نجتره ونستلهمد فتعود

سطروا كلماتهم واقوالهم مبللة بدموع قلوبهم ، ونقشوها بحبات دمائهم وعذاباتهم ، وسجلوها بشهادتهم وداته فكشفوا بطريقة مبهرة عن أنهم ليسوا معلمين عقائديين
 اعلى قمم التقوى والفضيلة ، وطرقوا أبعد آفات التأمل وقدموا تعاليههم الروحية الثمينة المستقاة من هذه الاختبارات الحية . وعندما نبحث عنهم نجدهم حباً كنسياً فى قلوبنا ، وعقيدة صخرية فى نفوسنا، وفكراً ارثوذكسياً فى عقولنا ، وتسبيحاً سهائيأ فى حناجرنا ، وصوت الحق فى آذاننا ، ورائحة المسيح الذكية فى انوفنا .. انهم آبا ء الكنيسة عروس الصخر عمود الحق وقاعدته .

إن قلنا انهم مثل الرسل فهم كذلك لانهم فسروا الاسفار المقدسة ، وإن قلنا انهم مثل الملانكة فهم كذلك لانـل النهم حفظوا اجســادهم بتعب الصـوم وفضائل الطهـارة فاستحقوا حيـا الملانكة ، وإن دعوناهم معلمين فهم كذلك إذ أن اقوالهم وتعاليههم بلغت اقطار المسكونة ، وإن دعوناهم مدبرين فهم

نسطور الهرطوقى ، والتجأ الى تعليم الكنيسة المقدسة الممتدة
 القدس تحدث فيهم ، ولتدعيم حديثه عن طبيعة السيد المسيح استند الى مقتطفات ابائية من كتاباتهم الجدلية ، قدمها الى الى مجمع افسس ، بعد ان تتلمذ على يد البابا ثيؤفيلس الـ Y Y . اتسمت كتاباته بتوجيهات روحية ثمينة وبصياغات جدلية مزينة بالصبغة العملية البنائية للنفس ... ويعتبر القديس كيرلس اللاهوتى عمود الدين لدى علما ، اللاهوت الابائى افضل مَنْ عبْر عن عقيدة الاتحاد الاقنومى وطبيعة المسيح ، وعنى
عقيدة الكنيسة كجسد سرى للمسيح •

إننا فى اعباد اليوبيل المئوى للكلية الاكليريكية انما نحتفل
 وابو التربية الكنسية قداسة البابا شنــوـدة الثالث ، فهذه المناسبة تحرك فينا الشعور نحو الامتداد اللى ما هو قدام فيد فـي الخدمة والعمل الروحى وايضاً فى الدراسة والمعرفة اللاهوتية . . فروح الآباء الكامنة فى كتاباتهم واقوالهم وفى سيرتهم وفى كل

الينا نضارة وحرارة الروح وتتجدد فينا اليقظة الروحية . ، فالبحث حول الآبائيات (تاريخهم وفكرهم ومصطلحاتهم) ، يعطينا ان نجمع رحيق الازهار على اختلان انواعها ، فنجمع
 الشهد ، نصغى الى كلماتهم وكمثل غواص نغئ الثوص فى العمق لنجد الدُرر الابائية الثمينة ، التى تديننا فى ذلك اليوم مع كل الذين لم يفتشوا عنها ويحفظونها عاملين بها . وبينما نشتاق الى نشر المعرفة الابائية ونهتم بكتاباتهم وبالدراسات الباترولوحیية عموماً ، نقدم سيرة البابا العظبيم كيرلس الـا الاسكندرى عمود الدين ، الذى اشار الى ضرورة اقتفاء آثار القديسيـن واستـوعب فـكر الآبـاء السابقين لـ ، ، حتى انــ لُقب بـ "ختم الآباء" الذين حفظوا الايمان المُسلم البيهم من الرسل وعلموه للمسيحيين باستقامة .

فقد اكد على أن التعليم الصحيح الماص بالثالوث القدوس قدُشرح بـ (حكمة الآباء القديسين") ، وفى فترة حبريته قاوم

الانبــ بنيامين النائب البابوى للمدينة العظمى الاسكندربة الذى ببركة صلواته وتوجيهاته وتحت رعايتـه تصدر هذه السلسلة وبلسان الشكر اتقدم بعميق شكرى الى صاحب الى النـي النيافة الحبر الجليل الانبا ديسقورس الـيل الاسقف العام الذى لا يدخر جهداً من اجل تكميل هذه السلسلة .

وكلمة شكر للاب الموقر واللاهوتى البارع الثمص سيداروس
 تعبه فى مراجعة النسيخ الطباعية الاولى وتقدئه للكتاب ،
 التاريخ الكنسى بالكلية الاكليريكية من اجل محبته ومتابعتد للعمل

الله ابونا السماوى ينهض حياتنا لنخدمد كما يليق ، بصلوات الطات الطا
 الوحيد مخلصنا المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور آمين
الخماسين /لمتدسة rea9

حجر بل وفى الرفات المقدسة انا تحرك الهمم وتبعث النشاط الروحى والفكرى من أجل التمتع بالكنوز الآبائية الدفينة . والغرض من اصدار هذه السلسلة الخثُوس IX IXY هو تقديم عرض سريع لمشاهير الآباء ، ختى نتذور المار حلاوة تراث الكنيسة الحى ، فنأتى الى الينابيع المروية لننهل ونتعلم ونحيا بالفكر الكنسى الاصيل والمستقيم
وكا هو جدير بالذكر أن هذه الدراسة التى تدور حورل البابا
 قد جاءت بناء: على تكليف ابينا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبـا بيشــوى مطران كرسى دمياط والبرارى وسكرتير المجمع المقدس ، إذ تأتى هذه الرسائل ضمن مادة اللاهوت المقارن
 الاكليريكية... ليديمد الله للكنيسة معلماً ومدافعاً فيبصر

المستقيمون ويفرحون
ومن عمق القلب نقدم شكرنا لنيافته على ثقته ومحبتد التى نعتز ونفتخر بها ، وشكرأ خالصاً لابينا الحبر الجليل نيافـة

انضم الى رهبان بريـة شيهيت ، وتتلمذ على يد الشيـوخ
 اللكبير ، والأب القديس ايسيذرورس الفرمى الأب الروحى والمعلم اللاهوتى المعرون برسائله التى تربو على الالفين .
 البيلوسى (الفرمى) يظهر أن القديس كيرلس عاش فى البرية وتربى فيها ، إلى أن قرر الشعب فى الاسكندرية اختياره اسقفاً للاسكندرية .

درس القديس كيرلس كتابات ومؤلفات اباء الاسكندرية واتقن دراسة كتب العلامة اوريجين والبابا اثناسيوس الكبير والقديس ديديموس الضرير ، وتتلمذ على فكر آباء ، الاسكندرية

 ولعلد قرأ ايضاً فكر التديس جيروم •

اتقن القديس كيرلس اللغات القديمة الشائعة فى ايامه وهى
العبرانية والسريانية ، وكتب باليونانية والقبطية ، كما درس

## القديس كيرلس الكبير

## عمود الدين

ترنم الكنيسة ذكصولوجية تبطية للتديس البابا كيرلس الاول عمود الدين :
نمدحك يا ابانا الباركيرلس عمود الدين
يـا مـنارة الارثــوذكسيـة وفــخـر نيقيـة . يا بها ء القسطنطينية وصوت الحق فى أفنسس .

هكذا يمجد الاقباط البابا المعلم كيرلس الاسكندرى عمود
 VYo م من عائلة مسيحية عريقة فى الايمان وخدمة الكنيسة . نشأ وتربى تحت نظر واشراف خاله البابا ثيؤفيلس اسقف
 رافق كيرلس خاله البابا ثيؤفيلس الى القسطنطينية حيث اشترك كشماس فى اعمال مجمع السنديانة ، وعمل معه خادماً وسكرتيرأ ، بعد أن لمح فيه استعداده للتلمذة والمعرفة .

القديسة العذراء مريم "ثيؤطوكرس" ، هذا الاسم الذى كان يخفى صراعاً بين الايمان المستقيم بوحدة شخص المير الميح ابن اللد الكلمئ المتجسد وبين التعليم الماطى، بالتفريق بين الطبيعتين فى شخص المسيح

وفى عام \$Y البابا كيرلس قد عكن على قراءة ودراسة تعاليم آباء الكنيسة
 رسالته النصحية لهذا العام ، وفى رسالة دررية للرهبان ، مجيباً على تعليم نسطرر .

وفى عام فى مدينة أنسس رأسه القديس كيرلس الاسكندرى ، واصطحب
 شنودة رئيس المتوحدين ، والتديس الانبا بقطر رئيس أديرة الانبا
 بركة آباء البرية فى المعضلات اللاهوتية .

ادان البابا كيرلس نسطرر الهرطوقى وتصدى للهرطقة

تفاسير اليهود لاسفار العهد التديم .

 المرقسية ، باسم البابا كيرلس الاول الـ £ ٪ .... وتنيح فى سنـ珢
 ونى رعاية شعبه بأمانة واستقامة حتى رجع الى بيته ، لينضم الى الآباء والمعلمين الذين سبقوه فى مواضع النياح فى كنيسة الابكار .

إنجازات

 الاوساط الرهبانية الروحبة ، وهكذا بدأت الكنيسة التبطية تكرم

القدبس ذهبى الفم رسمباً لاول مرة منذ ذلك التاريخ .
إبتذاء من عام القسطنطينية وبين المعلمين الارثوذكس فى كنيسته حول لقب

والانطاكية يوم זّ ابريل عام.

ما أكثر الكتابات التى كتبها القديس كيرلس الكبير باليونانية فى تفسير العهدين القديم والجديد ، وفى العـي العقيدة



 هذا التراث الروحى واللاهوتى الرائع والاساسى لـياتينا الـنا وللتعليم الكنسى فى التفاسير الكتابية والشروحات اللاهوتية والـية والحوارات المسكونية .

## () الكتابات التفسيرية

يكاد القديس كيرلس الكبير يكون قد فسر معظم اسفار
 وصلتنا كتابه (العبادة بالروح والدت" ، وكتابد عن التوراة

النسطورية وشجبها ، وحرم نسطور بطريرك القسنططينية ،
 وحدة الطبيعة فى شخص المسيح ، وله عبارته المشهورة هطبيحه المية والحقّة لله الكـلمهة المتجستخ ، ولقب العذراء بثيوطوكوس . لكن اساقفة كنيسة انطاكية لم يستطيعوا ان يستوعبوا فى ذلك الوقت هذا التعليم بالاتحاد الاقنومى بين الطبيعتين ، وقد


 وتظهر شخصية القديس كيرلس الكبير فئ سماتها المُحبة لللسلام فى تعامله مع آباء كنيسة انطاكية الذين لم الم يقبلوا هذا التعليم ، ففى عام حينما قدم رسالة ضافية الى اساقفة كرسى انطاكية تباسط فيها معهم فى شرح عقيدة الاتحاد الاقنومى Hypostatic Union فی الـى شخص المسيح ، وتحاشى فيها كل التعبيرات والاصطلاحات التى التى لم يستطيعوا تبولها ، وظل يتراسل معهم حتى ربحهم الى جانب التعليم الصحيح ، وتم الوفاق بين الكنيستين السكندرية

الامبراطور يوليان الباحد الذى نشـره فى الفتـرة ما ببن عامى

ץ) عظاته ورسائله
لـ 9 「 رسالة رعوية فصحبة بناسبة عيد النصح ، وله رسائل كثيرة (حـوالى ^^) غـالبيتها يشــل مـوضوعــات لاهوتيـة
\& \&
„.ا.الجلافير Glaphyra"، وتفسير انجيل لوقا وانجيل يوحنا وتفسير سفر اشعيا ، ، واسفار الانبياء الصغار ، وقصاصات من تفسيرات عديدة

وتفسيره للعهد القديم له الطابع الرمزى ، اما تفسيره للعهد
الجديد فهو تفسير حرفى روحى
ب) الكتابات العقائدية الجدلية
له كتب ضد الاريوسيين عن الثالوث القدوس ولاهوت المسيح
فى بحثين طويلين : „الكنز فى الثالوث الواحد فى الجوهر" ،
و"الايمان المستقيم" .

وله كتابات ضد النسطورية وهى عديدة ، منها خطاب الى الامبراطور ، و rir ودفاعات عن الايمان ، وخطب ألقيت فى المجمع ، ومقالاتٍ عـن
. التجسد والاتحاد الاقنومى والثيؤطوكوس
وقد كتب الدفاع ضد يوليان الجاحد حوالى بّ الامبراطور ثيؤدوسيوس الثانى ، ورد فيد على كتاب

اكثر من المجادلات اللاهوتبة مع مخالفى الايمان المستقيم ، واضعأ قواعد هامة يمكن أن نلخصها فيما يلى :
(1) يجب أن نأخذ النصوص الحاصة بطبيعة الله ورحدة جوهر الثالوث والوهية الابن وتجسده وموته وقيامته ومجده الالثهى الـي
 اخضاع هذه النصوص لأى تفسير روحى او رمزى . r (r نصوص الكتاب المقدس الناصة بالحياة المسيحية ومعرفة الانسان بالله وحياة النسك ، وظهورات الله فى العهد القديم والنبوات الماصة بجىء عهانوئيل والاشارات الماصة بذلكـ، يمكن أن 'توضع على أساس عقيدى ثابت ، وبعد الـا
 ظهور الله لموسى فى العليقة ، هذا الظهور مبنى على حقيق ريق تجسد ابن الله التى لا تخضع لأى تفسير رمزى ، وبالتالى بعد أن نضبط ما يخص عقيدة التجسد يمكن أن أن نفسر حادثة العليقة كما نشاء بشرط أن لا يؤثر هذا التفسير على الـى عقيدة التجسد الالهى .

## البابا كيرلس الكبير علامهة هامة

## فى التزاث الارثوذكسى

التزم القديس كيرلس بالتسليم السكندرى كما عبر عنه وصاغه القديس اثناسبوس ولم يخرج عن هنا الـنط اللاهوتى الـي بالمرة ، وتد استطاع أن ينقى اللاهوت الشرقى من تأثير الفلسفة اليونانية الواضح فى كتابات العلامة اوريجين ، وتجنب تماتي الماماً الموضوعات النظرية والفلسفية التى لا اساس الها لها فى التسليم الرسولى ، لذلك امتاز بحرصه الشديد جدأ على العـلـ العودة المباشرة للاسفار الالهية واستخدام الكتاب المقدس كأساس ومرجع اول ، وبعد ذلك كتابات الاباء الثابتة والموكدة .

ميز القديس كيرلس بين التفسير الحرفى والتفسير الرمزى
 آخر لامعاً ، فقد رأوا مركزه المتقدم فى علم تفسير الكتاب المقدس ، اذ تشكل ذهنه وروحه باتجاهات الفـر الفكر الانجيلى واحداثه ، حيث كان الكتاب المقدس هو مركز ومحور تفكيره ،

## الحياة الروحية المسينحية فى الفكر الكيرلسى

اعتبر القديس كيرلس أن اللمياة الروحية والنسكية بشكل خاص قائمة على دعائم اعلنت فى يسوع الم المسيح "رئيس الحياة"، ، وبالتالى إن كان لدينا هبة حياة فهى آتية من الرب يسوع نفسه ، والمصدر الاساسى لميلادنا هو ميلاد الرب من
 ميلادأ جديدا" للانسان من الماء والروح القدس ، 'مسسح فى الاردن لكى يؤسس بذلك مسحة روحية بنعل روحد القدوس الذى يقدس .الاسرار

أما موت الرب وقيامتد فقد وهبا للالنسان نعمة سر التبنى والتجديد والمصالحة مع الله وحياة الدهر الآتى ، وهى العطايا التى تُوهب فى سر الميلاد الثانى الجديد „المعمودية") وفى سر „الافخارستيا"، ، ولكن كل هذا يتم حسب القاعدة اللاهوتية ("كل شىء ينعله الآب بالابن فى الروح القدس" .
r) اذا كان التفسير الرمزى يجب أن يخدم العقيدة فإن القديس
 مثل تييزه بين ولادة موسي وبين عبور البحر إلاحمر الذى

 موسى هو امر يحذث كل يوم تقريبأ ، أما عبور البحر الاحمر الانـر
 الخارق والفائق للطبيعة يمكن استخدام التيا المعجزة هى التى تفتح باب التفسير الرمزى .


الجـل النسطورى والثيؤطوكوس
من المؤسف أن شهرة القديس كيرلس حُصرت فى صراعي العقيدى الطيل مع البدعة النسطرية ولا يكاد الناس يذكرون
 قبل الجدل النسطورى ولذكلك جاءت كدليل علي على ما تمتع بـ هذا المعلم العظيم من قوة بصيرة روحية ا
اما انكار نسطرر لاتحاد اللاهوت بالناسوت كيرلس ورأى فبه خطرأ حقيقياً يهدم سر الانخارستيا ويتضى على وحدة الكنيسة البامعة ويحولها الى مجرد كيان بيان بلا وحدة وبلا نعمة ، لان الكنيسة جسد المسيح ولا يمكن أن تصير جسد المسيح إلا بإتاد اللاهوت بالناسوت ، كما أن النعدة كلها تصبح شيئاً مخلوقاً رليس عملاً إلهياً .

وهكذا نرى ان الدفاع عن التجسد والاتحاد الاقنومى هو دناع عن خلاص الانسان تبل أن يكون دفـاع عن مكانة العذراء ، ،
 . واعتبر ان انكار اللقب انكار صريح للاتاد الالتنومى .

## الاسسرار الكنسيةية وليتورجيا القديس كيزلس

اذا كانت حياتنا نابعة من حياة الرب الذى فتح لنا بتجسده وروّته وقيامته علاقة مع الآب ، فن الواضح أن الالسرار الكنسية - الاسبـا المعودية والميرون والافخارستيا - قائمة اصلأ على الـى دعامة هأمة ، وهى اتحاد اللاهوت بالناسوت فى ربنا بسوع المسيح ابن الله الكلمة المتجسد ، النى يعطى من خزائن الوهي الوهيته التى لا تفرغ ما يخلصنا ويجدنا باليا بسبب الاتحاد معد وبه ، ويوحدنا معه لنأخذ العطابا الثمينة فى اسرار الكنيسة المقدسة ... نُنولد بالمعودية ونُعطى حياة عدم الموت فى المى الانخارستيا ، فنغهم سر الكهنيت إذ ان المسيح يعمل بواسطة الكاهن كل ما تحتاجه الكنيسة فى حياتها السرائرية .

وما يذكر للقديس كيرلس الكبير القداس الالهى المنسوب الى

 صلواته ، فتسىى بقداس التديس كيرلس (الكيرلسى) والذى تصلى بد الكنيسة الى يومنا هذا .

الروحانية المؤسسة على عقيدة الثالوث القدوس وعقيدة وحدانية
 نضاله ومجادلاته من اجل الايمان ، لم يكن يعلم الم بعقائد مجردة الما جافة ، بل كانت الحياة الروحانية ، باعتبارها شركة النفس مع اللـي اللـي المثلث الاقانيم ، هى مبعث نضاله وجهاده من اجل تثبيت صحة الايمان .

## مكانة البابا كيرلس الاسكتنرى الـ \&

للقديس كيرلس الـ ٪ 「 فى عداد باباوات كرازة مارمرقس

 تعتبر اقوالهم وتعاليـهم مجتمعة سنداً ومرجعاً ومقياساً رئيسياً فى قياس صحة أى تعليم ، وهكذا صارت كتابات وعظات هذا القديس العظيم بعد نياحته مقياساً دقيقاً لكل الاجيال الـيال التى . تبعته فيما بعد



 وقد تبنت كنيسة روما هذا اللقب رسمياً فى مجمع الفاتيكان

الاول فى القرن التاسع عشر
اما اللاهوتيون الحديثون الذين درسوا بامعان كتاباته واقوالد


اذ كان الامبراطور العظيم التقوى والمحب للمسيح يقدم اعظم رعاية مكنة للكنائس المقدسة ، رأى ألم الما الملان الحادث بينها امر لا يُحتمل ، لذلك ، بعد أن دعى (أى الامبراطور) اسقف كنيسة القسطنطينية المقدسة ، مكسيميان Maximian الموقر جدأ والنائف الله ، واساقفة آخرين كثيرين جداً من هؤلاء الذين حدث ان كانوا هناك ، المر ، ناقش كيف
 ، يمكن أن يحل السلام بـين خدام الاسرار الالهية القديسبين

 الى وحدانية الفكر بينهم ، إلا برياط وحدة الايمان القائم من قبلهم والذى يخلصهم ، وقالوا ان يوحنا اسقف انطاكية ، وهو اسقف مُلوء من مخافة الله ، لابد ان يقطع تعاليم نسطور

 المعاملة المهينة التى لقيها فى افسس نتيجة لأى شى، ، رغم

## الرسالة (تم •؟

## الى اكاكيوس اسهتف ميليتين MELITENE

كيرلس يرسل تحياته فى الرب الى سيدى واخى المبيب - وشريكى فى الاسقفية اكاكيوس

إن مراسلة الاخوة بعضهم لبعض لهو شىء حلو ورائع ويستحق كل اهتمام بين هؤلاء الذين لهم حقاً تفكير سليم ، بل وأقول أنه أمر ضرورى أن يسرع هؤلاء

 لكن فى بعض الاوقات ، يُرغمنا بُعد المسـافـات او عدم وريا وجود من يحمل الرسائل على ما هـو ضد رغبتنا ، إلا انه عندما يسنح الوقت بامكانية المراسلة بيننا ، من اللاتق أن نعتبر ذلك عطية من
 جداً ، لذلك وانا مسرور للغاية بسبب الـطاب الذى وصلنى من غبطتك وبعد ان تعجبت من موقفك تجاهى ، رأيتُ أنه من اللائق أن إعرفك كيف حل السلام بين الكنائس وان اوضح كيف حدث

النقد (لايُمس) untouchable وبعد التعريف (أى قانون الإيمان)، من المطر ان نتدخل .

أما عن الامور التى كتبناها بصواب ضد تجديفات


 المقدس فى مدينة افسس ـ ان تُعلن (أى الكتاباتات) وتقدم رفضاً علنياً لذاك الذى حارب ضد مجد المخلص ، وتحرم تجديفاته الدنسة وتوافق على خلعد وبالتالى توافق على رسالة الكلى القداسة والمملوء بكل مخافة لله الاسقف مكسيميان ، لذا علا عندما سُلمت لهم هذه الرسائل ، ارسلوا للاسكندرية الاسقف الجزيل
 معه احاديث عظيمة عديدة طويلة عن الامور التى قيلت ونُعلت

 كان يحمل أى رسائل من الاسقف يوحنا الخائف الله ، فقدم لـي رسالة لم تحتوى على الاشباء التى كان يجب أن تحتويها ،

انها كانت قاسبة جداً وصعبة الاحتمال .
واذ قدُسرّ الامبراطور الموقر وابتهج جداً بهذه الكلمات ، الارسل سيدى اريسطوليوس Aristolaus الضابط العظيم السكرتير لينجز هذا الامر عينه ، إلا انه عندما أعلن القزار الامبراطورى لاساقفة الشرق ، وشُرح أن هذا
 القسطنطينية ، الجتمعوا ـ ولا اعلم ماذا كانوا ينوون - مع الكلى القداسة المملوء بخافة الله اكاكيوس اسقف Beroea واهتموا بأن يكتبوا الى' قائلين انه كان من اللائق ـ فيما يتعلق بطريقة الاتفاق بين الكنائس المقدسة او بطريقة احلال الـال السلام

 الرنسائل والكتب والوثائق ، وان يوافقوا نقط على الايمان كـا كـا شرحه الابـاء القديسـون فى نيقيـة ، فكتبت رداً على ذلك (قائلأ) إننا جميعاً نتبع شرح الايمان كـا عرفّ الاء الاباء القديسون فى مدينة نينقية ، دون ان نحرفَ على الاطلاق أى شى الاشياء التى تحددت هناك ، لان كل ما فيد هو صحيح وفوق

بتعلق بهذه الامور ، وقد تم هذا نعلاً ... والماجز والاننصال

 المقسة كان فى تفريق انصار تجديفات نسطور .
وبالنسبة لى يبدر أن لهم خبرة مباثلة لهؤلاء الذين ينزلتون فجأة خارج سفينة دون أن يعرفوا السباحة ، وعندما يأخذ هئلا البائسرن فى الغرن إين يضريبرن بأياديهم وأرجلهم ذهاباً وإياباً ، ويسسكون بأى شىء يصادنهم بسبب محبتهم للحياة .
أليس صحيحاً إذن أن نقول أنهم مضطريون (منزعجون) بشدة لانهم زلوا (تركوا الايمان المستقبم) وعُزلوا وصاروا خاري
 مغتاظين ، وهذا لا يُحتمل ولا يُطاق ، عندما يُ يرون هؤلاء الذين سبقوا نخذعوهم بتحولون عنهـ ، وهؤلاء الذين اسكروهم - إذا
 الان عقلاء صاحيبن فى المق ؟

وكُبت بطريقة لم يكن بصح أن تُكتب بها ، نقد كانت مستفزة وغير مشجعة ، ولم اقبل هذه الرسالة ، وبينما كان من من اللاتق بهم

 على التعاليم المدسة ، لكنى سععت انه لا الغيرة الالهية حوراي حركتهم

 ذراتهم فتط ، كانوا بتمسكون بصداقة هؤلاء الذين كانوا فى مركز القوة ائذاك .

ومع ذلك ، عندما قال الخائف لله الاستف بولس انه كان مستعداً لان يحرم تجديفات نسطور وان يوافق كتابة على خلعه ، وان ينعل ذلك بالنيابنابة عن كل
 ان رسالة بذلك المصوص يكتبها هو ستكون المبن كافية وحدها
 بكل طريقة وبكل وسيلة انه من اللاتق ان يرسل الجزيل الاحترام


بل انهم حتى اشتركرا فى انتقادنا ، كما لو كنا نعتقد
 اعرن انهم يقولون هذا ايضاً ، أى يقولون أنـا مانـا مؤخراً قبلنا صيغة عقيدية او قانون ابيان جديد ، ريما - حسببا انترض




 صاغد هؤلاء اللين كانوا مستقبـى الفكر تماماً كانيون لنا عندما اختلف معنا الاساتفن التديسرن في الشرق كلد ، في في افسس ، وصاروا فى شكك من انهم تد ستطرا فى حبائل تجديفات

 إذ يعرفون كين لا يشتركرن فى سلوكه المخزى (أى نسطور) ، تدموا اعتذار1 .

إن الامر بعيد تَاماً عن كل نقد او توبيغ ، لاند فى المقيقة ،

ومع ذلك يدكن ان نثول لهم ، بطريقة مناسبة جداً ، ما قيل


 اخر ؟ (أيها الصم اسمعوا ، ايها العمي انظروا لتبصرواه ه „فكروا فى حق الرب واطلبوا ببساطة تلبه لانه ما هو احتيا العياجكم للابتداعات المعددة وللجدالات الُمحرنة؛ لماذا ـ وانتم تلعنون بلا مبرر الطريق المستقيم - تجعلون طرتكم انتم معوجة ؛ „ااحرثوا لانفسكم حرناً ولا تزرعوا فى الاشواكه . .
فلكونهم مضطربين - كـا قلت ـ ب بسبب سلام الكنائنس المقدسة ، لذا يسخرون من هؤلاء الذين لم يحتملوا أن يشاركوهم
 هؤلاء الذين من الشرق ، وعندئذ بتحريف الامور وتفسيرها كما يسرهم وبحلو لهم ، وبتفكيرهم تنكيراً غير مستقيم ، يتولون انه (أى نكرهم) ليس متعارضاً مع كلام نسطرر الاحق .

وصتههم من اليزى بسبب هذا (أى بسبب انحرانهم) ، الم بإجابتهم وتوضيحهم معنى رأبهم ، وتد كتب التلميذ الموحى اليه الهياً


 شرحا" جديداً ، بل بالاحرى يُنظر اليه على اعتبار انه شرحّ يوضح لهؤلاء الذين يسألونه عن ايطانه فى المسيح
 إذ لهم وجوه عابسة مكتبنبة بسبب اجماع واتفات الاساتفة خائفى الله ، يخلطرن كل شي، رأنساً على عتب ، ويقولون ان معنى الاعتران الذى اعلنه الاساتفة يتفق مع ابتداعاتهم الدنسة ، رهو الاعتران الذى وضعه الاساتفة بالايما الانيان الصحيح ، درن ان يبتدعوا ـ كما قلت ـ او يضيفوا أى شئ أياً كان الى ما عُرْن وُشرح منذ امد بعيد ، بلم اتبعوا تعاليم الآباء
 كاذبا ، تعال ودعنا نستعرض علناً تفاهة نسطور وعبارات الاساتنة ، لان النحص سُظظهر المق بهذه الطيقة وليس بطريقة

ختى لو كان نسططرر نفسن قد قدم ، فيى الوقنت الذئ أُعلن فيه انه

 جليداً ؛ لماذا اذا بهينون عبيأ الاعتران الايمانى ، بأن يسمون اتفات استاتفة فينيقية Phoenicia النائفنين الله ، تفسيراً

جلديدأ!
إن هذا الاتفات الذى توصلوأ اليه كان نانعاً وضرورياً أذ
 هولاء اللذين ظنوا النم يتبعون تعبيرات نسططور الحديثة ، لان
 مسبقاً بلا شكك انه ليس هناك أى احتياج لاكقرار أى شرح آلخر (للايمان) لكنائس الله بجانب الشرح الموجود الذئّ وضعــ الآلباء

وهؤلاء الذيـن اختلفوا مرة مـ المجمع - لا اعرث
 يختاروا أن يعتقدوا اعتثادأ صحيحاً ومن انهم لم يتبعوا التعاليم الرسولية الانجبلبة ، هل سيتحرزون بسكرتهم

ايضاً فى انفصال عن الاخر ، يقول عنه اند ابن ومسيح ورب ،
 القديسة والدة الالد (ثئزطوكرس) ، فيقولون ان هناك الن ابن واحد ومسيع واحد ورب واحد ، كامل فى اللاهوت وكامل فى الناسوت perfect in divinity, perfect in humanity مُحيا بنفس عاتلة ، وكونهم لا يقولون (أى اساتفة الشُرق) أن
 العذراء القديسة ، كما بعلم نسطور ، بل (يقولون) ان هناك ابن ابن واحد فتط ، سيتضح وبسهولة تامة كا يلى :
í ؛ يضيفون ، وهم بشرحون من هو ،

Perfect as God انه كامل كالد Perfect as Man وكامل كإنسان
ذاك اللى وُلد تبل كل الدهور من الآب بحسب اللاهوت ، ونى "الايام الاخيرة" من اجلنا ومن اجل خلاصنا وُلد من مريم العذراء
القديسة بحسب ناسوته .
ب) (ويضيفون ايضاً) ان الواحد عيند هو

اخرى .
لقد وُجد ان نسطور قد الغى تماما ميّلاد ابن اللد
 بحسب الاسفار المقدسة ، إذ يقول :
(القد تعلمت من الكتاب المقدس الالهى أن الله خرج (ظهر) (came forth من العذراء ، أم المسيح (خريستو الم الم طوكوس Christotokos) ، لكن لم اتعلم فى أى مكان

أن الله وُلدُ مْنها هـ .
وايضاً فى شرح آخر يقول :
", العذراء ام المسيح ، بل تقول أن يسوع المسيح ، الابن والرب ، قد وُلده .


 ومسيح ورب ، انه الكلمة المولود من الله الآب ، الما الآخر ، وهو
وايضاً يقول :
„اذاً ، فلنحفظ اتصال الطبيعتين الغير مختلط unconfused conjoining of natures الانسان ، وبسبب هذا الاتصال الالهى ، نوقر ونكرم الانسان
المعبود مع الله الكلى القدرة « .

وهكذا أنت ترى كيف ان تفكيره متناقض ، لانه ملوء بكليته بعدم الوقار ، إذ يقول ان ان كلمة اللد يُدعى وحده المسيح ، وله اتصال دائم مع المسيح المان لذلك ، ألا يقول بوضوح تام أن هناك مسيحين two christs ؟ الم
 الله؟ إن هذا (الفكر) لا يبدو مرتبطاً (او مشابهأ) باعترافات


 الواحد عينه المولود من الآب بحسب الل(هوت ، ومن العذراء union القديسة بحسب الناسوت ، لانهم يقولون أن هنا بين الطبيعتين ، لكن يعترفون بوضوح بسيح واحد ، وابن
مباو للآبب فى الجوهر بحسب لاهوته

## Consubstantial with the Father

ومساو.لنا فى الجوهر بحسب ناسبوته

Consubstantial with us.
لذلك ، هم لا يقسمون على الإطلاق الابن والمسيح
 (إو عينه قبل الدهور وايضاً" (فى الايام الاخخيرة") ، وبوضوح (يعلنون) انه من الآب كإله ، ومن امرأة بـحسب البسد الانسد

 صدقنا وقلنا عن هذا الواحد عينه انه إله وانسان ايضا؟ ا اما بالنسبة لنسطور ، فلا تبدو هذه الامور هكذا屋 الـقيقة ، عندما كان يعظ فى الكنيسة كان يقول : "الهذا السبب ايضاً بُسمى المسيح "الله الكلمة" لان له اتصال لا ينتطع uninterrupted conjoining المع المسيع"

بالايمان المقيقى يذكرون بوضوح طبيعتين ، لكن يقولون أن تعبيرات هؤلا، الموحى اليهم من الله تُقسم بحسب اختلان الطبيعتين ، إذاً ، كيف لا تتعارض هذه التأكيدات مع تأكيداتكم ؛ لانكم لا تسمحون بنسب التعبيرات الى شخصين أى الى اقنومينه .

لكن با أصدقائى الاعزاء ، اقول اننى كتبت فى الشروحات :

 - الى شخصين أى إلى اقنومين ، ناسباً بعضها كا كـا الـيا الى انسان
 كملادمة لله نتط الى الكلمة الذى من الآب وحده ، فليكن محروماً، (+).

لكننا لم نلغ التمييز بين الآقال ، حتى وان تسمناها تقسيبا بسيطاً ليس له أى أثر او تأثير الى اقوال
تُنسب الى الابن على حدة ككلمة اللد الآب ، والى الى (+1) المرم الرابع من حررمات التديس كبرلس الانثى عشر الشهيرة والتى وردت نى رسالتها السابعة عثشر .

واحد ، ورب واحد ، لان (الكلدة صار جسداً، بحسب الاسفـار
 اشياء مخختلفت عن بعضها البعض اجتماعاً فائقاً للوصف فى اتحاد
غبر بفترت :

لاننا لن ننهم ، كما نعل بعض الهراطقة القدماء ، ان

 الالهية الموحى بها ، نتسسك بقوة بأنه. اخذ جسداً من العذراء العاء


 طبيعة واحدة: one phusis للابن كواحد ، واحد تأنس وتجسد .

 كان He has remained what he was ، ولنعرن من جانبنا بالاتحاد الذى بلا أى اختلاط على الاطلاق ، لكن ربا يقرل الون الجانب المعارض : (النظرا ، إن هؤلاء الذين يصيغون الاعتران

إلا ان هرطقة نسطرر مختلفة تَاماً عن هذا ، لانه

 عن طبيعتين لكى يفصلهما عن بعضهما البعض ، ناصلألأ الله وحده على حدة ، وايضاً الانسان بدوره (على حدة) ، وهو متصل بالله بعلاقة خارجية نقط بحسب مساراة الكاة الكرامة او على الى الاقل القدرة الماكمة ، لانه يقول ما يلى :
 انصل كرامة الواحد الغير منفصل ، انا الصل الطبيع الـيعتين
لكنى اوحد العبادة) .

لكن الاخرة فى انطاكية ، اذ نهموا بأفكار بسيطة
 تُسكار بالفرق بين الطبيعتين ، لان الللاهوت

 با truly one ينصلون على الاطلاق هذين اللذين اتحدا ، ولا يعترفون بتتسبم

اقوال تُنسب الى الابن على حدة إيضأ كإنسان من امرأة ، لان هناك ـ كـا نعترف - طبيعة واحدة للكلمة ، لكننا نعرن انـ انـ تجسد وتأنس كما تلت نعلاً .

واذا سأل احد بدقة عن الطريقة التى تجسد وتأنس بها ، دعـي

 يُنْهم الاختلاي بين الطبيعتين أُى بين الاتقنومين ، لان اللاهورت
俍 ، quality

فى اشياء، اقل ، أى الى حالتنا ؛
اذاً ، عندما تُفحص طيقة التجسد بدقة ، يرى العقل البشبرى بلاشك الاثنين (أى اللاهوت والناسوت) مجتمعين معاً بطريقة
 ولا ينصلهما علنى الاطلاق بعد ان أتحدا ، بل يؤمن ويعترن بقوة أن الواحد من الاثنين هو إله وابن ومسيح ورب .

لانت تَاماً بلاهوته ، لكنن عندما يوبيخ الشعب اليهودى قائلاً (لـو
 تطلبون ان تقتلونى وانا انسان قد كلدكم بالمقا... هذا لم يع المعلد ابراهيمه ، نتول ان هذه الكلمات التى فاه بها لانقي بانة بناسوته .

إلا اننا نتول ان هذه اللاثقة بلاهوته وهذه اللاثقة بناسوته هـا اتوال الابن الواحد ، لانه ، لكونه الله ، تأنس ، إلا ان تأنسه لم بخلع عند كونه إله بسبب اتخاذه جسدأ ودما ، ، لكنت اذ ها هو مسيح واحد ، ابن ورب ، لنا نتول ان اقنومد هو ايضأ واحد الد نحن وهم نقول ذلك .
لكننا نتسبك بقوة بأن هناك اقوال اخرى كحالة

 وجد الهـة كثيرون وارباب كثيررن ، لكن لنا إله واحد ، الآب اللىى منه جميع الاشياء ونحن منه ، ورب واحد يسوع الميا الميع الذى بد جميع الاشباء ونحن بهه . وايضاً :

ونصل الطبيعتين كما 'سر مؤلف الابتداعات البائسة أن ينكر ،
 على حدة ، ليس انهم يتولون أن بعضاً منها (أى من الاتقوال) يليق ، وحده فى اننصال عن البقية ، بالابن كلمئ اللـي


 يقولون أن هناك اتوال اخرى عامة common بطيقة ما ، فتليت

بالاثنين : اللاهوت والناسوت .
ما اقوله أنا هو مثل هذا تاما .... فمن ناحية ، بعض الاتوال لائقة بصفة خاصة جداً بلاهورته ، وععض آخر
ايضاً لانت بناسوته ، إلا ان بعضاً آخر ايضاً يُنسب بصنة خاصة لـالة متوسطة middle position لانها تعلن الابن كإله وإنسان ، الاثنان فى وقت واحد فيه (أى فى يسوع المسيح)
 يا فيلبس ؛ ألست تزمن إنى أنا فى الآب والآب فى' ؛ النى رآنى فتد رأى الآبه »إنا والآب واحده نتسسك بثبات ان هذا القول

كيف اذاً تتفق الامور التى يقولونها (أى اساقفة الشرق) مع


 بولس الموحى الليد يسّألـاللهـ انْ يعطيم كلمة عند افتتاح فمه .


 اللايُقة بالله الى لاهوته ، وايضاً الاقوال البشرية الى الى ناسوته؟





 ذلك يقسمون الواحد الى اثنين . انهم لم يصلوا الى هذه الحالة الح من الجنون حتى يقيموا ويقووا ثانية المخالفين وذلك بأن يبنوا


 حسب البسد الكائن على الكل الهاً مباركأ الى الابد آمينه . .
انظروا ولاحظوا ، بعد ما ذكر المسيح يسوع ، يقول انه هو


 اذاً لا تقسم فى هذه الامثلة التعبيرات الماصة person بالله وما يليق بناسوته ، بل انسبها الى الانـ الابن الواحد

 تقول ان انسـان متصل conjoined بالله بحسب مسان مساواة الكرامة فقط ، وايضاً شىء آخر (ثـالث) إن تعرن الفـر الـون . بـين التعبيرات (والأقوال)

، لكنى علمت ان الاسقف يوحنا التقى المنائف الله كتب الى بعض مساعديد (متحدثاً عنى) كما لو كنت
قد علمت بوضوح واعترفت بتعبير بئن بالفرق بين
الطبيعتين the difference of the natures وقسمت الاقوال بحسب الطبيعتين ، ونتيجة لذلك ، أعثر البعض ، لذا كان


 وانه قد حدث امتزاج او اختلاط او او تغيبر للد الكلمة الى الى جسد (أى تحول الله الكلمة الى جسد) او او حدث تلاشى للجسد فـى طبيعة اللاهوت ، وهكذا لا يُحفـظ أى شىء نقيأ او يظـل
كـما هو .

واعتقدوا ـ بالاضافة لذلك ـ انى وافقت على تجديفات
 بعض الاقوال تليق باللاهوت ، لكن الاخرى هیى بشرية تليق بالاحرى بالتجسد ، إلا ان نيافتكم ستشهد امام الاخرين انـي برىء من هذه الاخطاء .

كرة ثـانية بحمناقة ما هدموه هم انفسهم واذا وافتوا على آراء نسطور ، كيف بحرمونها كدنسة وكيهة ؟

لكنى اعتقد انه من الضرورى ان اذكر الاسباب التى



 محبتهم للشر ، لكى ـ بنسبهم الاقوال البشرية اليه ـ يظهرون




 ينسبون بعض الاقوال الى لاهوته وبعض آلخر الى الى ناسوته ، إلا الا لا لا انهم ينسبون الاقوال جميعها الى واحد .

监 Epictetus معكن غير محرفة لان اشياء كثيرة فيها قد الد زورها اعداء الماء المت ، سأوانت عليها تَاماً ، لكنه اجاب قائلأ ان الرسالة معد وانه يرغب


 ننسخ لهم نسخاً من النصوص التى عندنا ونرسلها الى كنيسة
انظاكية ، وتد تم هذا .

رونا ما كتبه الكلى التقى المحب لله يوحنا عنى إلى كارينوس Carrenus أى „اانه شرح العقائد الماصة بالتجسد ، وجمع معنا تقليد الآباء ، وهو تقليد فی ألى خطر تقرباً الآن ـ اذا جاز القول ـ ان يصبح مندثرأ وسط الناس) .

واذا جال بعض الناس برسالة مدعيين ان فيلبس كاهن كنيسة روما التقى هو النى كتبها ، وتقول (الرسالة) ان سيكستوس ياعي يساعده ، فلا تصدقها نبانتك ، لانه (أى سيكستوس) متفق

بيد انه كان من الضرورئ ان يُتدم دفاع بسبب هؤلاء الذين أعثروا ، ولذا ، كتبت الى نيانته قائلاًا انتى لم


 incomprehensible بين الاتقوال ، لكنى اعرن ان الرب تكلم بطريقة تناسب لاهوتأ وناسرتأ فیى نِبس الوقت ، لانه فى نفسد هو إله وإنسان . لذلك ، آذ يريد (أى يوحنا الالطاكى) انٍ يعبر عن ذلك ،
 العبارات ليَّت عباراتى ولم انّطن بها .

وانا اعتقد انه من الضرورى ان يُضان ما يلى إلى ما قيل :
عندما اتى الى استف حنصة Emésa المائف اللد بولس ، وبعدما بدأت (بيننا) مناقششة عن الايمـان المق المستقبـم ، سألنى بلهفة عما اذا كنت اوافق على المى رسالة ابونا المثلث الطوبى المسن الذكرى اثناسيوس الى ابيكتيتوس

## الرسالة

## الى يولوجيسوس الكـاهن

To Eulogius The Priest
مذكرة الى يولوجيوس الكاهن المقيم بالقسطنطينية ، من كيرلس الأسقف القديس .

كيرلس أستف الاسكندرية يرسل تحياته الى يولوجيوس .
!إن البعض بنتقدون شرح الإبمان الذى وضعد


وهؤلاء الذين يتمسكون بنفس تعاليم نسطور يقولون أنم (أى
نسطور) يؤمن هو أيضاً بهذا التعليم جاذبين الى جانبهم هؤلاء النين لا ينهون بدقة .

بيد أنه من الضرورى أن نتول لهؤلاء الذين يتهموننى ما يلى :

لكن إذ اعتقد كل اساقنة الشرق أننا ـ نحن مستتيمى الرأى (الأرثوذكس) ـ نتبع آراء أبوليبناريوس ونعتقد أنه قد حدث امتزاج أو أر الختلاط
 تحول الى طبيعة الجسد ، وكما لو كان جسده قد تغير الثير الى طبيعة اللاهوت ، لذا استجبنا لهم ، ليس ألنا أنا قسمنا الابن الوامد الى الى
 أو اختلاط ، أما المسد فكان جسسداً مأخرذاً ألمن إمرأة ، والكلمة المولود من الآب كان الكلمة ، إلا أن المسيح ، الابن وألما والرب ، هو
 نهيئهم ليهتموا بقراءة رسالة أبرنا البارك أثنالسيوس .
فإذ حدث فى أيامه (أى أثناسيوس) أن كان البعض يجادلون ويقلون أن الله الكلدة صنع لنفسه جسداً أنيا
 لاهوته) ، أكد (أثنـاسيوس) بثبات وقرة على أن جسـه لم يكن مسار للكلمة فى الجوهر (لم يكن من نـن أنس جوهر الكلمة) was not consubstantial to the Word ، لكن إذا لم

من غير الضرورى أن نترك ونتجنب كل شئ بيقلد الهراطقة ، لأنهم يعترفون بكثير من الأشياء التى نعترف بها ، فيثئلا عندما يقول الآريوسيون أن الآب هو خالق ورب الجميع ، هل يعنى هذا أن نتحاشى هذه الاعترافات ؛ كذلك أيضأ المالة الة مع نسطور ، حتى إذا كان يقول أن هناك طبيعتين للدلالة على الفرق بين البسد وكلمة الله ، لان طبيعة الكلمة هى طبيعة ، وطبيعة البسد طبيعة أخرى ، إلا أن نسطرر لا يُعترن بالانحاد
(الاتنومى بين الطبيعتين) مثلما نعترف نحن بـ ـ ألا نـري
لأنتا عندما نؤكد على الحاد الطبيعتين ، نعترن بكسيح واحد ، إبن واحد ، رب واحد بعينه ، وأخيرأ

## r

 phusis of God

 لكن عندما يجتمعا ويتحدا (أى البسد والنفس) عندئذ لئذ نحضل على طبيعة إنسانية واحدة ، لنلك معرفة الفرق بين الطبيعتين لا تغنى تقسيم المسيح الواحد الى إثنين .

مسيحين ، بل واحد ، فكيف يتفتون مـع تعاليم نسطور؟ لأن نسطور فى شروحاته يدعى أنه يقول أن الابن \#
 التجسد ، يقول مرة أخرى أن الإنسان المولود من إمرأة هو على حدة رب آخر متصل conjoined بالأول باستحقاق الكرامة ألمر أو المساواة فيها .

لكن كيف أن القول بأن الله الكلمة ـ بهذه الطريقة ـ يُسمى المسيح لأنه متصل بالمسيح ، لا يعنى بوضسوح أن هناك الك
 آخر ؟ لكن الأساقفة الشرقيبن لم يقولوا أى شئ مثل هذا ، بل نقط قسموا الأقوال .

وهم يقسمونها بهذه الطريقة : بعض (الأقوال) يليق بلاهوته ، وبعض اخر بشرية ، وأخرى لها حالة عـامة الا Common يقولون عنه أنه واحد بعينه ، وليس كـا ينسب نسطور بعض ، بالـا

يكن (الجسد) مساو فى الجوهر. (للكلمة) ، إذاً هناك طبيعة وطبيعة أخرى تماماً ، ومنهما الإثنين كان الابن الواحد الوحيد ودع هؤلاء الذين يتهـموننى لا يكونوا جاهلين بهذا ، أى
 اجتماع شئ واحد ، بل يعنى اجتماع إثنين أو أكثر مختلفين عن بعضهم البعض بحسب الطبيعة ، إذاً ، إذا تكلمنا عن ألمن الاتحاد ، فإننا إنا نعترن باتحاد جسد مُحيا بنفس عاقلة مع الكلمة ، وهؤلا، الذين يتحدثون عن طبنا طبيعتين (اى الشرقيين) يفكرون هكذا أيضاً .

إلا أنه متى اعترفنا بالاتحاد ، لا تعود هذه الأشياء
 ، هناك إبن واحد وطبيعته واحدة لأند الكلمة المتجسد

 بأن وحيد الجنس الكلمة المولود من الآب ، وُلد هو نفسد أيضاً من المن
 وأن أتنومه person واحد ، وأنه ليس هناك إبنين ولا

أثناسيوس الى أبيكتيتوس Epictetus ، والثانية رسالة منا الى
 واخيراً رسالة الى أكاكيوس لأنه طلب منا ذلك .
(الأقوال) الىى الله الكلمة على حدة ، وأخرى الى المولود من إمرأة كإبن آخر ، لأن معرفة الفرق بين الأقوال شئ ، ونسب الأقوال الى أقنومين two persons كما الى وألى واحد وآخر هو شئ آخر

لكن الرسالة الى أكاكيوس ؛ خاضة التى تبدأ بـ „ إن
 تحوى إجابة حسنة على كل هذه الأمور ، وغندكم رسائل كثيرة جداً فى خزانتكم ، ويجب أن تنشروها بغيرة ، ، وتقدمون أيضاً الى الحاكم الشهير الكتابين الذين أرسلتهـها Against the Blasphemies الأول هو (اضد تجديفات نسطور الماك of Nestorius نسطور واتباعه ، وعلى التفنيد والرد الذى كتبته ضد هؤلاء الذين كتبوا ضد العقائد ، وهما الأسقفان أندراوس وثيا Andrew and Theodoret نهايته شروحات مختصرة عن التدابير الماصة بالمسيح ، وهى المى حسنة جداً ونافعة ، وقدم إليه (الى الماكم) أيضاً خمسة رسائل الما من المكتوبة فى مخطوطات ، الأولى رسالة أبونا المبازك

من الواجب علىَ أن أتحدث عن هذا الموضوع .
كـان هنـال شخص يُدعـى ديودور Diodore ، وكان فى وقت من الأوقات من مقاومى الروح القدس ، وفى وقت آخر كان
 البدعة المقدونية ، سقط صريعاً لمرض آخر ، لأنف اعتقد وكتب أن



 »المسيح" على الابن وحيد الجنس ، الكلمة المولود من الله الآب،


 بل فقط (متحد)
بحسب المكانة (العظمة)
وبسحسـب الـســـلـطـــان
وبحسب مساواة الكرامة .

## الرسالة

## الى الائستفض سكسينسوس SUCCENSUS


لقد قرأت المذكرة التى أرسلتها قداستك الى وُورّ



 مخلصنا ، اعتقادنا وإيماننا هو نفس اعنـا الـنقاد وإيمان الآباء القديسين الذين سبقونا ، لأننا عندما نقرأ أعمالهم ، نتبعهم ولا الرا ولا ندخل أو نضيف أى شي غريب الى أرثوذكسية تعاليمهم .
لكـن إذ تساءلت غبطتكم عما إذا كان لائقا أن نتحدث عن طبيعتين فى المسيح أم لا ، لذا رأيت أند $\square$

إلا أننا لا نيـل الى أن نـرى أن هذه (الأفكار) صحيحة ، لكننا تعلمنا بحسب الاسسفار المقدسة
والآباء القديسين ، ونعترن أن الابن والمسيح والرب الواحد ، الذى هو كلمة اللد الآب ، قد وُلد منه قبل الدهن الدار بطريقة إلهية تفوق الوصف ، وأنه فى الأزمنة الأخيرة ، هذا الابن نفسه وُلد من أجلنا بحسب الجسد من العذراء القديسة ، ولأنها ولدت الله المتأنس والمتجسد ، لذا نحن نسمّيها أبضا والدة الإلد ©вотоко $\sigma$
 الآب ، وأيضأ ابن آخر من العذراء القديسة ، بل إيماننا هو أن المولود قبل الدهور هو عينه وُلد بحسب البسد من إمرأة ، ليس أن لاهوته إبتدأ فى الوجود أو أن وجود ألمده إبتدأ من العذراء
 (من العذراء) بحسب إلبسد ، لان جسده كان جسده الماص بلم هو was his own ، تَاماً كما أن لكل منا جسده الخاص بد .

وصار نسطور تلميذاً لديودور هذا ، وعندئذ ، بعقل
 واحد ، إلا أنه هـو نفسه أيضاً يُقسْم الواحد الى الى connected إثنـين ، قائلا أن الانسان الغير مُقسم كان متصلا

بالله الكلمة عن طريق
نفس الاسم
ونفس الكرامة ونفس العظمة ونكا

وهكذا يُقسم الأقوال التى كُتبت عن المسيح فى البشائر الإنجيلية والرسولية ، ويقول أن البعض يجب أن يُن يُنسب الى
 وأخرى تليق فقط بالله الكلمة ، وهى بوضوح تلك اللائقة باللاهوت ، إذ فى كثير من المواضع يقسم المولود من العذراء
 الابن كلمة اللـه الآب على حدة ، ولذا يقـول أن العذراء القديسة ليست والدة الإله بل والدة الانسان (أنثروبوطوكوس

وبالتالى ، عندما نؤكد اتحاد كلمة الله الآب مع جسده المقدس الذى كان لد نفس عاقلة ، هذا الاتحاد الفائق
 امتزاج أو تغيير أو تبديل (استحالة) ، فإنا نعترن بمسيح وابن

 كإنسان بحسب التدبير وبحسب ناسوته ، ولاند ، وأحياناً كإله يتكلم بسلطان لاهوته ، ونحن نؤكد على ما يلى أيضاً : بينما نفحص بدقة طريقة تدبيره مع البِسد ، وندرس السر حسناً ، نرى أن كلمة الله الآبب تأنس وتجسد المدير ، وأن ذلك البسد
 إذ كيف يكون قد تأنس ، لو لم يكن قد أخذ جسداً مثل أجسادنا؟

لذلك ، عندما نتأمل ـ كما قلت ـ فى تد الدبير تجسده ، نبرى أن طبيعتيد قد اجتمعتا مع بعضهما البعض فى الحا ولا
 رغم أن جسده صار جسد الله ، وبالمثل ، الكلمة أيضاٌ هو إلد

لكن إذ يلصق بنا بعض الناس آراء أبوليناريوس : ويقولون Appolinarius
(إذا كنتم تتحدثون عن رب وبئ واحد بحسب اتحاد كامل مختلط ، الذى هو نفسه كلدة اللد الآب المتأنس
 تفكرون وتعرفون أنكم اعتقدتم أن إمتزاجاً أو إختلاطاً أو أو إندماجاً قد حدث للكلمة مع جسدن المدر ، أو أن جسده قد تغير الى طبيعة الل(هوت) .

لهذا السبب نقدم بحكمة عظيمة إجابة على هذا الإفتراء الكاذب ، فكلمة الله الآب ، بطريقة لا تُدرك ورا يُعبر عنها ، قد وحْد لنفسه (اتحد مع) جسداً مُحيا بنفس غاقلة ورُلد من إمرأة ، وصار مثلنا ، ليس بتغيير طبيعته ، بل بالإرادة الصالحة التى التى لتدبير تجسده ، لأنه أراد أن يصير إنساناً بدون أن يفقد ما كان الما عليه كإله بالطبيعة ، لكن حتى إذا نزل (تنازل) الى المحدوديات الـي
 انه ظل فى عظمة وسمو لاهوته وفى ربوبيته الإلهية .

أن المسيح الواخد الوحيد هو من طبيعتين مختلنتين ، وأند غير منتسم من بعد الاتحاد ، نهولألا الذين يحاريبرن ضد الـد الإيمان المقيقى سيقولون : (إن كان الكل (اى المسيت كلد بعد التجسد) طبيعة Phusis واحدة ، فكيف تأنس أو أى نوع من الجسد جغلد
 بقول أند بعد القيامة ثغين البسد المقدس الذى
 لاهوتاً فتط ، رأيت انه من الضُرورى أن أَحدث ضد هذا هذا أيضاً ، والبارك بولس يكتب فیى مكان ما عندما يشرح أنسباب تجسد ابن
 ضعيناً بالبسد فالله إذ أرسل ابنه فى شبد جسد الئطية ولألأجل الخطية دان البطية فى البسد ، لكى يتم حكم النامرس فينا لينا نحن
 وأيضاً فى مرضع آخر يتول : (رفإذ تد تشارك الأولاه فى اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذالك الذى المى له سلطان الموت أى إبليس ، ويعتق أولئك الذين خرناً من الموت

وليتن جسداً ، حتى بالرغم من أنه جعل الجسد جسده هو بحسب


 الابن الواحد = اللىى لا يُقسم - ألى إبنين ، بل نل نقول أن هنالة ابن ابن واحد ، وكَنا قال الآباء القدينتُن ، أن هناك طبيعة واخذة

للكلمة:المتجسد :




 نتكون من نفس وجسد ونرى طبيعتين (فينا) ، واحدة هی طبيعنة

 يجعل من انسانين واحلاً ، بل انسان واحد عينه خلال التركيب كـا تلت ، من نفس وجسد ، لاننا إن أنكرنا

الوحيد الجنس لم يعالج هذا (المرض) لأجل نفسه ،لانه دوماً ما هو (أى هو درمأ إلد بلا عيب) بل عالبه لأجلنا نحن ، لأنه حتى رإن كنا خاضعين للشر بسبب تعدى آدم ، فبالتأكيد ستأتى علينا عطايا المسيح الصالمة التى هى الأبدية وموت المطية .
وبالتالى تأنس ، وهو لم يسكن فى إنسان كما يبدر لنسطرر ، ولكى يُصدق أنه تأنس حتى رغم أنـ أنه ظل
كما كان ، أى إله بالطبيعة بوضوح ، لذلك ذئك ذكر عنه أنن جاع وتعب من السفر ، واحتمل النوم والعناء والألم وخبرات بسرية أخرى بلا عيب .

وأيضأ لكى يؤكد لهؤلا، الذين يرونه انه ـ بـجانب
 لاهوتد بانتهار الأمواج ، وبإقامة الموتى ، وبعمل أعمال معجزية أخرى ، واحتمل الصليب أيضاً لكى بقبوله المرت
 الأموات" [كو1:A1] دينتح الطريق الى الأبدية أمام طبيعة الانسان ، وبسلبه للجحيم يحرر الأرواح الميدية هناك .



لذلك نتول أند إذ عانت الطبيعة البشرية من تعدي آدم ومن الفساد ، وإذ طغت شهوات البسد أو حركا البسد الطبيعبة على العقل الذى فينا ، صار من الضرورى لأجل خلاصنا نحن الذين على الأرض أن بتأنس كلد اللد كى يجعل جسد الإنسان جسده ، رغم أنم (البسد) كان المان
 لذا يبيد الموت ونساد البسد ويوبخ حركاته (أرجاعه). الطبيعية ، (رهى) بوضوح الدركات التى تُيل الى محبة اللذة ، لأند هكذا
 أن البارك بولس سـى هذه الحركات الطبيعية "نابموس النطية" ، ر(روY: $\}$

 لذلك وضع أيضاً نهاية لمرض محبة الللة: ، (ولكن) كلمة اللد

وكما أند مناف للعقل أن نتول أن الجسد تحول الى طبيعة اللاموت ، كذلك أيضاً القول بأن الكلمة تحول ألمر الى طبيعة
 وغير متبدل ، كذلك أيضاً التول الأرل مستحبل ، لأنه لا يمكن أن يُقال أن أى مخلوق يتحول الى جورهر أو طبيعة اللاهوت الثا والبسد مخلوق ، لنلك نتول من ناحية أن جسد المسيع إلهى لأنه

 لم يفكر أحد من الآباء القديسين أو تال أنه (أى الجسد) تحول الى طببعة اللاهوت ، ولا نحن أيضأ نقول بهذا الرأى .
 الذكرى السعيدة ، الذى كان أسقفأ للاسكندرية ، قد14 كتب رسالة الى أبيكتيتوس Epictetus أستف كورنثوس ، ملوءة بالعقيدة المستقيمة ، لأن البعض تد انزيكي النعجوا

 بعد قراءتها وأخذ البراهين منها ، أخزا هؤلاء الذين رغبوا أن

وبعد القيامة كان الجسد هو نفسه ذاك الذى تألم فيبا عدا أنه لم يعد فيه ضعغات البشرية ، لأننا نؤكد أند لم يعد يجوع بعد ولا يتعب ولا أى شئ آخر من من هنا التبيل ، لكن صار منذ ذلك الوقت نصاعداً (من بعد القيامة) غير قابل للفساد incorruptible وليس هذا نتط ، بل وأبضأ
 واستعلن أند جسد اللد ، لذلك ، حتى وإن ثال البعض أند
 يكون منحرفاً عن التنكير الصحيح ، لنلك أعتقد أن المكيم جدأ
 نعرفد بعده [

ينوق كل الأجساد البشرية .
لكن غير مقبول (أن يُقال) أن جسد من الأرض تحـول
 وافقنا عليد ، نهين اللاهوت كشئ يأتى الى الوجيرد (أى يصير له وجود من بعد عدم) وكأنه يضيف لنفسه شيئاً ما لما لم يكن يليق بد بحسب الطبعة .

لكن ضللتهم حماقات بعض الناس ويظنون أننا قد تغيرنا عن ما قلناه ضد نسطور ، يُجابوبون بقراءة هذه وبعلمون أننا حسنأ وبصواب وبخناه كضال عن المق .

ونيافتكم ، اذ تستطيعون ان تفهموا هذه الامور الاعظم ، ستكونون لنا عونأ بالكتابة والصلاة لاجلنا .
\} \} \}

يفكروا كـا فكر نسطرر ، ارتكبوا (أى الهراطقت): أمراً رديئأ
يليق بنجورهم الهرطوقى
لأنهم بعد أن حرفوا الرسالة بأن حذفوا منها بعض الأشياء وأضافوا إليها أشياء أخرى ، نشروها كى يظهر أنرا أن أبانا المجيد
 البعض النسخة المحرفة لهذه الرسالة هناك أيضاً ، من الضرورى أن نأخذ نسخة من النسخ التى عندنا ونرسلها الى نيافتلن . ففى الحقيقة ، بعدما وصل أسقف حدص بولس الكلى التقوى ومخانة الرب الى الاسكندرية ، اثار مناقشة حول هذا الأمر ، ورُجد أن نسخة الرسالة التي التى أحضرها معد قد زُورت وحُرفت بيد الهراطقة ، لذلك طلب ألب أن تُرسل الى ألى أنطاكية نسخة من النسخ التي معنا وقد أرسلناها فعالـا ومتبعين تَاماً العقائد الصحيحة المستقيمة التى للآباء الـاء القديسين وضعنا كتابأ ضد تعاليم نسطور ، وكتاب آخر أيضاً لأن البعض

 حتى إذا كان هناك بعض الأخوة ، مثلنا فى الإيمان والنفس ، va

ـ كـا لو كانوا قد لبسوا قناعاً ـ يسكبون سم فجور نسطور فـى ، نفوس هؤلاء الاكثر بساطة منهم ، وبطريقة ما ، يشبهون هؤلاء الذين يشفون الاجساد البشرية ، أى الاطباء الذين يخلط العسل الملو بأدويتهم المرة ، وإذ يخدعـون بالصن الصفة التى الـي لما هو مفيد (الحلاوة) ، يُزيلون مفهوم ذاك الذى هو بالطبيعة كريد .

لكننا لا نجهل افكارهم لان "لنا فكر المسيح"




 من جسد ، لان الرب يقول „المولود من البسد جسد هو هِ هِ

وطالما ان العقيدة الخاصة بسر المسيح تنتهج درباً آخر او

 . (1) هذه العبارات يقدم ذيها كيرلس نكر معارضبه ومبادئهم ملا

## الرسالة رقم •0

الى ثالير بـان اسشةض ايـقونيـية
كيرلس يرسل تحياته فى الرب الي اخى الحبيب وشريكي فى
الاسقفية ثاليريان Valerian اسقف ايقونية Iconium . الرئى
يكفى ـ كما ارى - او بالاحرى هى طبيعة الحق ، ان
 المستطاع تقدم الدقة والصواب فى مواجهة الملاحظات العـي






 صحيحة ، وبتظاهرهم بأنهم يميلون لهذا (أى الانكار الصحيحة)

ورغم انه كائن وموجود قبل كل الدهور ، وانه الله الكلمة الشريك فى الازلية مع ابوه والكائن فی وحدر وحدة معه ، إلا انـ الند
 الصالحة ، عندئذ قيل انه خضع لميلاد من امرأة بحسب البسر المسد مثلنا ، لذلك بلا شك المولود من البسد جسد هـد هو ، ولكن المن المولود
 جسده الخاص به ، ورغم ذلك ليس (الجسد) غير مُحميا ـ كـما قلت ـ بل مُحيا بنفس عاقلة .

دعهم اذاً لا يقسمون لنا الابن الواحد ، جاعلين الكلمة والابن الواحد على حدة ، وينصلون عند الانسان الذى من امرأة ـ كما يقولون ـ بل فليعرفوا بالحرى ان الله الكلمة لم يكن متصلأ بإنسان ، بل أُعلن انه تأنس „ معيناً نسل ابراهيم") بحسب الكتاب المقدس ، وصار „يشبد اخوتده \}عبY:Y عبء:
 من امرأة ، والذى (أى الميلاد) يُعد فينا (نحن البشر) لائقأ

$$
\{\{|V:|\}
$$

أنتا نُقول ان كلمة الله الوحيد البـنس ، اذ هو روح

 (صنع) لنفسه جسداً من طبيعته الماصة به (أى لاهوته) ، ولا ولا لوا بأن فقد ما كان عليد (الوهيتد) ولا بأن حدث الد له ألى تلي الغير اور او
 بنفس عاقلة animated rationally ، وهكذا اعلن ان الما الجسد هو



 ("بين اخوة كثيرين)" .

وبالتالى ، عندما بُقال انه وُدل (امن امرأة) [غلاء:؟\}،
 بداية لوجوده من العذراء القديسة .

إن طبيعة الانسان يُعترف بها انها واحدة ، وانها اقنوم (هيبوستاسيس hypostasis) واحد ، حتى بالرغم من انه معروف عنها انها (مكونة) من حقائق منتلفة متباينة الانواع ، لان من المعرون ان الجسد من طبيعة مختلفة عن النفس ، لكنه جسد النفس ، ويُكمّل اقنوم الانسان الواحد ، ورغم ان الفرق المذكور بين النفس والجي الجسد
 تقابلهما ـ لانه (أى الاجتماع) غير مُقسْم (غير منفصل) . يكون انسان واحد حى .

لذا لم يأت (يظهر) كلمة الله الوحيد الجنس كإنسان بأن اخذ جسد انسان ، بل ـ رغم انه مولود بطريقة غير موصوفة من اللـ الآب ـ تأنس بأن صنع لنفسه هيكلأ بالروح القدس المساوى فـى
 فكرنا وبحسب تفكيرنا ، من طبيعة مختلفة عنه (أى عن لاهوته) ، وليُعترف فى كل مكان ان أن جسده ملم يك يكن غير مُحيا بل كان مُحيا بنفس عاقلة rational soul

بالطبيعة البشرية ومثلنا ، لكن فى الوحيدُ الجنس ، يُفهر
 وبالتالى العذراء القديسة تُدعى والدة الالد (ثيوطوكوس
.(Theotokos
اذا كانوا يقولون ان الله والانسان باجتماعهها معا

 الممكن ان نرى انهم لا يفكرون ولا يقولون أى شىء صحيح فی هذا
 بكونا المسيح الواحد ـ كما يقولون ـ بل ، كما قلت ، الن الكا الكلمة الذى هو اللد فعلاُ تشارك فى الدم واللحم مثلنا ليُعُع ان ان اللـ
 أن أى انسان مثلنا يتكون من نفس وجسد ــ كذلك هو ايضا يُعترن به انه واحد ، ابن ورب معاً .

يقول بولس الموحى اليه ان كلمة الله ، رغم انه


 نفسه، [فى ٪:




 ويتغير من صورة العبد الى صورة الـيد الـيد ، لذلك لا لا استطيع الـي





 كـا يقولون ـ سكنه .

لقد علمت أن البعض وصلوا الى درجة من البنّون
 deified بسكناه فی ابن مولود من عذراء، ، الها


الحال ـ بالطبع - فى احد الانبياء القديسين !

لكن وصف السر بالنسبة لنا ، كما شُرح فى العبارات المذكورة






 فی رأينا ـ دليل واضح على غلى غباوة تامة ؟ انه (فكر) معارض لتعليم الكتاب المقدس

معنا ، فالكتاب المقدس يقول ان الملائكة اُمرت ان تعبد البكر
متى اُدخل الى العالم [قارن عبا :7] .

كيف يسـون وحيد الجنس بكرأ إلا اذا تجسد ؟ لاند ان كان



 عبء: ان جسد الله ، معطى الحياة لكل شى، ، ، بع
 وتُثرى مجده الذى لا يُنطق به ولا يُدنى منه .

الا انه من المحتمل ان هؤلاء الذين صمموا على التمسك بهذه الافكار ، يضيفون افتراءات اخرى ضد الاند التعاليم المقدسة ، تلك الافتراءات التى تننع عن شخص (بروسوبون $\pi$ ) $\pi$ ) وحيد الجنس الاهانات التى احتملها على ايدى اليهود ، وايضاً موته بحسب البسد ، وتنسبها كما الى ابن آخر من امرأة منفصلأ وحده ، لانه 19

ألا تبدو الاشيا ء التى صمـوا ان يعتنقوها وُسروا بأن بقولوها ، مستحقة تماماً للضحك ، ومليئة بالغباوة التامة ؟ اما تقديم الدت فلن بثير أى شك فـ فى انـ اند


 التجسد) ، وذاك الذى يأخذ صورة العبد يعرف تماماً بلا شك اك ان له الحرية بالطبيعة تقبل ان يأخذ صورة العبد ، وذال الذي تأنس

لم يكن هكذا قبل ان يتأنس .
إذا طالما ان الكتاب المقدس الموحى بد الهياً يُسمى هذا
 (ناسوت) ، ويقول ان ذاك الذى احتمل ذلك بحريتد هو كلمة الله الآب ، لماذا اذاً يحرفون معنى حكمة التديبر المير المسن الى العكس ، ويقولون ان انساناً جُعل الهاً ، واضعين فى اذير اذهانهم أن المسيحبين لا يزالون مثل هؤلاء الذين (رعبدوا المخلوق دون
الخالقه [روا

ربما سيظنون بطريقة ما ان الملائكة القدبسين انفسم اخطأوا

لذلك ، سيقودهم مظهر التقوى (الذى يتظاهرون بد) بعيداً عن الحق ، لانهم لم يفهموا ان عدم القابلية للالم قد حُغظت لان له وجوده الالهى ولاند إله ، لكن التألم من اجلنا بحسب البسد يُنسب ايضأ اليد لانه ـ اذ هو إله بالطبيعة ـ صار جسداً ، الى صار انساناً كاملأ .

لانه من هو ذال الذى قال لله الآب الذى فى السموات : „(ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لى جسداً (بمحرقات وذبائح




 لاجل الجميع" [ اعتبرنا ببساطة ان الالم خاص بانسان ما طبيعتد الناسوتية ، لانه جعل آلام جسده آلامه هو ، لذا نقول ،
 لـياة الجميع ، فهو ليس موت انسان مثلنا ، حتى بالرغم من انه

 \} $\}$

 وعقلية ، وطبيعته غير جسدانية ، طاهرة بلا عيب ، ، ، لا تُمس الو

 بذل نفسه رائحة سرور للد الآب كذبيحة بلا عيب ، لذا تأكد الند (لنا

 الخاص بد His own body ، وبالتالى ، لان اللد الكلمة تجسد

 كا هو بحسب الجسد ، رغم انه بلا خبرة فى الألم عندما نفكر فيد كإله .

كلمة الله غير متألم عندما يُنظر اليد كإله بالطبيعة ، ومع ذلك ، آلام جسده هى آلامه بحسب خطة التدبير الم
 والذى بد خُلتت الرياسات والسلاطين والعروش والسيادات (قارن


 اجل التألم جسده هو ؟
لكن تماماً كما انه „مولودأ من امرأة" [غلاء:؛ ؛ بحسب البسد ، وجعل له ميلادأ ثانياً فى طبيعته الناسوتبة ، رغم ان ان له ميلاده من ابيه ، كذلك ايضاً تألم فى جسده وفى طبيعته الناسوتية مثلنا ، رغم ان له اله عدم التألم بالطبيعة (غير متألم بحسب طبيعته اللاهوتية) لانه إله .

وهكذا عُرف انه المسيح ، وهكذا جُلس ايضاً مع ابوه ، ليس كإنسان كُرم بنسكنى كلمة الله (فيه) ، بل كابن بالمقيقة حتى عندما تأنس ، لان كرامة عظمته الجوهرية الفائقة محفوظة له ،

صار مثلنا ، بل نقول انه ـ لكونه إله بالطبيعة ـ ـجسد وتأنس بحسب اعتراف الآباء .

لكن اذا نزع البعض عن وحيد الجنس التألم بحسب





 المسيحى ، ويفقد رجاء الملاص معناه من الآن نصاعداً . يقول البعض „لكن كيف يتألم ذال الذى لم يعرف الالم؟ « (اجيبهم قائلأ): إن كلمة الله ـ كما قلت ـ هو بلا شك غلا غير متألم فى المى





التفكير فى مثل هذه الاشياء او على التفوه بها ؛ فليغرب

 سوقية الافكار التى عندهم ، حتى لم يعد هناك أى شى، أكثر خزياً (منها) .

عندما اكمل المسيح التدبير معنا ، وسحق الشيطان ، وطرح

 وجه الله (الآب) لاجلنا هِ كما هو مكتوب ، وجُلس معد حتى فیى
 بجانب الكلمة ، ولا كإنسان يسكن فيد الكلمة ، بل لان الـن الابن
 بالمقيقة ، اذ هو هكذا بالطبيعة حتى بالرغم من انه صار ذا

حتى ولو ظهر فى („صررة عبد) بحسب التدبير ، لنلك اتول انـ انـ حتى بالرغم من اند اشترك فى طبيعتنا كانسان ، الا انه استمر فى الوقت عينه فوق كل خليقة كإله .
لكنى علمت ان شخصاً ما ينسر سبب الصعود الى السموات ويقول انه صعد الى مكان آمن وأعتبر مستحقاً للجلوس مع الآب ، وبقرل (ذلك المبتدع) ان هناك (فى السموات) لا يستطيع عدو طبيعتنا ان يخطط ضده ثانية او يترب مند .


 بطريقة ما - حسبـا افترضُ - وانه اذا الم يصعد ستُنصب لـ لـ نخاخاً - كما يبدر - حتى بعد القيامة .

 المخزية جداً ، مودعاً وداعأ طريلاً هؤلاء الذين يتجرأون على

إن هؤلا، الذين يدافعون عن آربرس بقرلون ان كلمة
 ويض essence
وله ، وبجرأة يقولون انه مخلوق ومولود ويحصونه ضبن الياني
 \}كوا:1
 الاتهامات الموجهة لرأى ابوليناريوس ، لانهم يؤكدون بئة وجرأة
 يقولون انه (أى الله الكلمة) كان فى البسد محـل العقل والنفس ، لكن ـ كما قلت ـ فى نعلهم هذا ، هـم ساقطرن برداءة عظيمة
رلكى لا نزمن ان العبارات البشرية التى قالها ربنا كانت بحسب التدبير وبحسب القدر المناسب اللناسوت لانه تأنس ، لذا لذا يسلبرن جسده من النفس العاقلة الساكنة فيد ، وهكذا بقللون من مكانته ريقولنرن اند جوهريأ ضمن هؤلاء الاتقل من الآب ، وبجمعون ذرائع لادعاءاتهم هذه من الاسنار المقدسة .

وريا لن يكون صعباً ان نوضح عمق جهلهم بمناقشات
 سيكرن - نوعاً ما ـ امراً غبياً شبيها بغباء هؤلا، اللين يهذْن بهذه التناهات .

اعتقد انه ضرورى بلا شك ، بالاضافة الى ما قيل ، ان نهاجم



 ، ويحظظرنه متدساً وبلا تغيير ، وهؤلاء البارعون فى المنداع الماع
 اقل منهم علباً كفيسة بعيداً عن الايمان بالحق ، وبحاكاته اتهم بجهل لثر باقى الهراطقة ، يتدمون ما هو معتاد بالنار بالنبببة للهراطتة دون ان بأخذرا فى الاعتبار ما هو مكانتوب اريل ميل لمن بسقى صاحبه سافحاً حموك ومسكرأ، (حبقرق؟: ا10].

بتقديم مثل هذه الكلمات ، وايضأ الكلمات التى
 محاججات رديئة من افكارهم البائسة ، يسألون : لمن
 كيف لا يكرن هذا ببساطة امرأ لا يُصدت لانم كان دائماً إلهأ
 كل اسم ، لانه أى اسم اعظم من ذالك النى لله بالطبيعة ؛ ومن ذا النى مسحه بالروح القدس ، او من ذا الذى كان النا الله معه ؟ وإذ يقدمن افكار وموضوعات اخرى بجانب هذا ، بيخلطرن الامور لأتصى هد ، ويملأرن عتول البسطاء اضطراباً .

واذ يقيمون تييزات فى كل اتجاه لانهم رنفسانيون لا روح لهم، [بهوذا 19 19 ويقسمون المسيح والابن والرب

 اقنومد his person واحد ، لكن اذي يقسمونه ثانبة الى اقنومين ، غير متصلين ومننصلين الواحد عن الاخر two hypostoseis

لكن انظروا حتى الآن هؤلاء الذين يقلدرن جهلهم
 الباطله $\}$
 نفايات افكارهم التانهة (افكار الهراطقة) ، لانهم (الهراطقة) بقولون ان بولس الموحى اليه الهياً يقول عن المسيح مخلصنا كا كلنا انه رااخلى نفسه آخذأ صورة عبد صائرأ فَ شی شبه الناس ، وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب ،
 رفى موضع آخر رإن الله كان فى المسيح مصالحأ العالم لنفسه،

 اللى من الناصرة كين مسحه اللد بالروح القدس والقرة ، اللى جال يصنع خيرأ ويشفى جميع المتسلط عليهر ابليس لان اللد

 عينه مقدما" للجميع ايماناً اذ اقامد من الاموات"

لانه لم يكن هناك خليقة عاقلة تجهل ان الكلمة النى

 جعله ذلك يلتى عنه ما كانه قبلاً (أى الوهيته) ، ، لانه ظل معبودأ فى مجد الله الآب ، ومجده (أى اللى الآب) هو اني يحكم ابند الوحيد معه ريُعبد معه حتى رغم انه انه بحسب التدبير صار انسانأكى يخلص كل خليقة تحت السماء .
لنلك ، عندما آمن الملاككة القديسون ، وآمنا نحن اللين على الارض انه الله بالطبيعة والحت بالرغم من انه فی الجسد ، عندئذأعطى اسم فرق كل اس اسم ، ليس

 بل بالمرى لان الله الآب انار عقول البميع ولم يسـع ان بكيرن امرأ مجهرلاً أن الكلمة المتجسد هو الله بالطبيعة ، لانه يقول يقدر احد ان يقبل الى إن لم يجتذبه الآب الذى ارسلنى"،


يلغون تَاماً عقيدة السر ، وهم يقولون فعلاً ان ذالك الذى من
 ، ومُسح بالروح القدس وأعطى سكنى اللد الدائمة ، أى كلمة اللد الآب ، لكنهم يصيحون علانية بحابجات تفوح منها رائخة فساد

 من المعترن به اند كان وسيظل دوماً إلد ورب ، لـ لـ ولادته غير المظظررة وغير الموصوفة من الله الآب ، ولاند وُلد من امرأة بحسب البسد بطريقة عجيبة تفوق ادراكنا ، بحلول الروح القدس عليها وتظليل تورة الله (لها)
 حتى الموت والصليب ، وهكذا ، وبصواب تام ، ذكر انـر انه أعطى





 واحد الى خاصتد وتتركونى وحدى ، وانا لست وحنى لاني لان الآب

 ان الكلمة ـ لككنه الله ـ كان كابن مع ابن آخر ، أى الانسان
 لكن الله الآب كان مع الابن ، أى مع كلمة اللد المتجسد المتأنس ، لان الآب غير منفصل عن الابن .

وبالرغم من ان الله „مزمع ان يدين المسكونة (بالعدل) برجل قد عينه،
 وحيد الجنس ، كما لو كان فى انسان مننصل عن الابن المولود

 نؤمن به ، التعليم عينه النى يقرله المسيح (لان الآب لا يدين

ومسحُ ايضاً (بالروح القدس) كان خاصأ بناسوته ، الاند لان الابن الوحيد الجنس المولود من الآب تدرس بالطبيعة تَامأ كما الآب ، وتيل انه مُسِح كإنسان ، أى أى أن الآب قدس، ، لانه كان - بوضوح ـ انساناً ، لنذا يكتب بولنس الكلى المكمة عنه وعنا „لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد ، فلهذا السبب لا يستحى ان يدعوهم اخرة قائلأ "اخبر
 الجنس - الذى هو قدرس بالطبيعة ويقدس الخليقة ـ اسم "ا"اخرنا" ، عندئذ نعترف انه مُسح كإنسان بيننا دون ان يُهـمل او يستخن
 المعددان الموحى اليه الهياً „يليق بنا ان نكمل كل بره - متس:10:1 الم

لكن اذ قيل عن الآب انه معه ، كيف لم بعرن هؤلاء المجادلون المرهفو الملاحظة ان الآب دوماً بالطبيعة مع الابن لكونه (الابن) فيه ولانه (الآبن) معه ؟ الما عساهم لم يتذكروا المسيح رهو يقول „ارانا معكم زماناًا هذه مدته


مكتوب ، لان اللد كان فيد مصالمأ العالم فى المسيع ، وعندما صُولحنا مع المسيح ، صار لنا مصالحة مع الله الآب ، لان اللد

 وقد كان هكذا (الهاً) حتى بعد تجسده .

من ذا النى يستطيع ان ينكر انه صار لنا مصالهة فى المسيح



لكن مرة اخرى يعترض ذالك النشط فى الرأى والبارع
 واحد ، وايضاً الذى يُسْگْ نيه هو آخر ، كين لا لا بكون ضرردياً ان نتسم الاتقومين (ننصل بينهما) وان نتول انـ ان


 للسسيح ، بينما هناك اقنومان منفصلان ومتمايزان ، اذاً لابد اند

احداً بل قد اعطى كل الدينونة للابن ، لكى يكرم البميع الابن


 عند الدينونة) (قارن يؤ| 1:11] ، ، فكما قلت الآب فيه وهو فى الآب ، وثئلما هناك الله آب واند مند توجد جميع الاشياء ، كذلك هنالك رب واخدا يسوع المستِّ بد توجد جميع الاشياء . بالزغم من ذلك ، يحرفون ويغيرون اللى شیى كـي كيما ما ثقيل بصواب على لتسان المبارك بولس ، لانه قالِ

 فى المسيح الابن الواحد ، يتسمرن الله الكلمة تماماً ، ويقولون
 انسان وليس انن تجسد ، لكن ، ، ايها الرجال المكا المكاء ، الكتاب

 لنا أن (سنستأثر كل فكر الى طاعة المسيح) [

لكن اذ علمت ان واحلاً من هؤلاء الرجال الاغبياء يجول قائلاً ان تعليم نسطور الفاسد قد انتشر وسط
 يعتبرونه صحيحا" وانه من الضرورى اتباعه ، رأيت انه يجب توضيح ما يلى :

ارضح الاساتفة خائفو اللد فى الشرق كلد مع سيدى يوحنا استف انطاكية الكلى المخافة لله ، باعتران مكترب واضح للجميع انهم يدينون „الابتداعات الدنسة،
 اعتبار (ار امتهام) ، بل يتبعون العقائد الانجيلية الآبائية ولا يمسون على الاطلاق اعتران الاباء . .

لانهم اعترفوا أيضاً معنا أن العذراء القديسة هى
 أنها والدة المسيح (خريستوكوس (хоготокоб) أو


سنيكون هناك شخصان ايضاً ، لكنهم يجيبيون ـ كما لو كانوا
 لهم صواب ، اذ يقلون : بينما ننضل الاتنوميز (عن بعضهما) . نُوهد الشخص .

لكن كيف لا يكرن هذا امرأ لا يُصدق وجامل

 عن الكلمة المتحد به ، لكن لان الاسفار الموحى بها الهياً تقول انـ انـ
 وليس بأى تعليم آخر ، لذا ـ ن نحن ـ ب بتأكيدنا على الاتحا الاتحاد غير

 اقنومد واجد one person ، متبعين بكل السبل الانجبل الالهىى


 اليه بابتداعات المنطق الحمقاء ، قائلين لهم راسلكوا بنور ناركيم

آمنوا قبلا بالـق) الى حالة من عدم الرغبة فى الإيمان بالحق .
سلم على الأخوة الذين معك . الأخوة الذين معنا : بحيونكم فى الرب .
اهطله لتكو6 רسنا فه الرب .


هؤلاء الذين يدافعون عن آراء نسطور البائسة الكريهة ، بل يقولون بوضوح أنه يوجد مسيح وإبن ورب واحد الون ، الله الكلمة المولود بطريقة تفوق الوصف من الله الآب قبل كل الدهور ، ، وإن
 إلد وإنسـان فى وقت واحد (فى نفس الوقت)

كامل فى الل(اهوت .
وكامل فى الناسوت .
ويؤمنون أن شخصه (بروسوبون) واحد ، دون أن أن يقسبموه بأى شكل الى إبنين أو مسيحين أو ربين .

لذا اذا كان البعض يكذبون ويقولون أن أساقِفة الشرق


 باستقامة ، وإذا زُور البعض رسائل لأغراضهم الماصة ونشروها كما لو كانت مكتوبة بيد أحد الرجال الأكثر شهرة منهم ، فيجب
 كتابة ، أن يكتبوا شيئاً آخر ، كما لو وصلوا آسفين (على أنهم

## الفهرس




Y\& .البابا كيرلس علامة هامة فى التراث الارثوذكسى .


ra الجدل النسطورى والثيؤطوكوس الـي الـي
r. مكانة البابا كيرلس سـس
r $\qquad$ الرسالة رقم .

09 الرسالة رقم £

74 $\qquad$ الرسالة رقم 0 ع
$A$. $\qquad$ 0. الرسالة رقم

111 المصادر والمراجع

## المصادر والمراجع

ترجمت رسائل القديس كيرلس الاربعة المنشورة فى هذا الكتاب نقلاً عن الترجمة الانجليزية المنشورة فى

FATHERS OF THE CHURCH, vol.76: St. Cyril of Alexandria.

واعتمدنا كثيراً فى المقدمة التاريخية واللاهوتية للكتاب على ماورد فى كتاب الباترولوحیى لمؤلفه العالم حونز كواستن Johannes Quasten; PATROLOGY;
vol.III, p.116:142.

