رسالة القديس يوحنا الأول - الإصحاح الأول

الحلقة الثانية والعشرون

النون

"أسفار القديس يوحنا الحبيب"

الإصحاح الأول - رسالة القديس يوحنا الأول - الإصحاح الأول

(1 يو 1:1) "الذي كان من البدء، الذي سمعنا، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدنا، ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة

س 1: ما هو هذا البدء؟

ج: البدء هو البدء المطلق. البدء الذي لا بدله.

 ليس أحد موجود من البدء المطلق. يحتوي الزمان ولا يحتويه الزمان. إلا الله ووحده، والله غير منظور ولا ملموس. كيف يقول القديس يوحنا أنه سمعه، ورأاه، وشاهد، ولمسه بيديه؟

س 2: لماذا يقول هذا وقد برهن في أنجيله أن يسوع المسيح هو الله وقد ظهر في الجسد؟

ج: لأنه ظهر في هذا الزمان مبتدأ اسمه كيرونوس، وهذا نادي بأن يسوع الناصرى لم يكن إلا شخصاً كسائر الناس. وأن المسيح السماوي التصق به في المعمودية، وانفصل عنه في بداية الألام.

فقول: "من هو الكتاب؟ إلا الذي يظهر هو المسيح؟ هذا هو يشع من الاب، الاب ينكر الآب ولا ينكر الآب. " (1 يو 2:22)

وأيضاً: "هذا هو الذي أتي بنا، ودمع، ينشأ المسيح. لا بإلهاء فقط، بل بإلهاء وفعل. والروح هو الذي ينشىء، لأن الروح هو الحق" (1 يو 5:6)

لأنه لو كان منذ وقت الآله إنساناً فقط لما زال منه دم، بل ماء فقط كإنسان ميت.

رسالة القديس يوحنا الأول - الإصحاح الأول

الحلقة الثانية والعشرون

"أسفار القديس يوحنا الحبيب"
"(1 يو 1: 4) "ولكنُ إِذنُ هَذَا لِكُنّي يَكُونُ فِرْحُكُمْ كَامِلً.

س 3 : ما هو الفرح ، ولماذا نفرح ؟

ج : البشرية محكوم عليها بالهلاك ، ثم يأتي القاضي الديان ويدفع العقوبة في جسده ، فما أعظم الفرح الذي نفرحه ، وهذا هو ما نقوله في قداس "بموتكم يا رب نبشر " والبشرة هي الإنباء بخبر مفرح.

(1 يو 1: 5، 6) "وهذا هو الخبر الذي سمعنا منه ونتحدث منه: إن الله هو وليس فيه ظلمة البينة. إن فلنا إن لنا شربة مغرة وملكنا في الظلمة، نَكَذِبُ وَلَنـَعْمَلُ الْحَقَّ.

س 4 : إلى ماذا تشير هذه الآيات ؟

ج : تشير إلى السلوك الذي ينبغي للمسيحي أن يسلكه.
سؤال الأول:

" ... س 1 - (1 : 1، 2 ) " ... من جهة كلمة الحياة . فإنه الحياة أظهرت

لماذا يكرر تعبير "الحياة"؟ وما المقصود بها؟ مستشهداً بآيات من يو 1 و 3.
السؤال الثاني:
س 3 - (1 يو 1:7-10) " ... وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ. إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنفُسَنَا وَلَيْسَ الْحَقُّ فِينَا. إِنِ اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَتُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ. إِنْ قُلْنَا إِنَّنَا لَمْ نُخْطِيْنَا نَجْعَلْهُ كَاذِباً، وَكِلَمَتُهُ لَا يُضِلُّ أَنفُسَنَا " .
لا يوجد من لا يخطىء، كيف يستطيع المسيحي أن يحيا دائماً في النور؟