رسالة القديس يوحنا الأولي – الاصحاص الثاني
الموسيقى المجسد كفارة للعالم كله

يقول أبنا تادرس عن هذه الرسالة

مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ظهرت بعض البدع التي تدور حول شخصية السيد المسيح. وأساس هذه البدع قائم على وجود إلهين إله الخير خالق الروح، وإله الشر وهو موجد المادة، لأن المادة في نظرهم شر، ولا يمكن للَّه أن يخلق شرًا. على هذا الأساس لا يمكن للرب أن يأخذ جسدًا حقيقيًا لأن الجسم شر، بل أخذ جسدًا خياليًا، فئرأٍ للناس كانه جاع وعطش وأكل وشرب ومات إلخ.

يفسد هذا الفكر الغنوسي نظرة الإنسان للمادة والجسد. لهذا انبرت الكنيسة الأولى تؤكد المفهوم المسيحي

تجاه المادة والجسد على أنهما صالحان من حيث كونهما خلق الله، والإنسان بشروه يفسدهما

يشوه هذا الفكر محجة ربي لنا، الذي أحبه وشجعنا في كل شيء ماخلا الخطية. وهو يناقض نصوص الكتاب

المقدس، ويهدم جوه القداس القائم على خلاصنا بدم المسيح المسفوك على الصليب

مسابقة عبد القيادة 2020م
"أسفار القديس يوحنا الحبيب" رويا تقنية
الحلقة الثالثة والعشرون
في هذا الاصحاح نجد:

1- حب المسيح لنا

(شفيع - عنده الاب - يسوع - المسيح - البار - كفارة)

2- حبنا له بحفظنا وصاياه التي تتركز حول المحبة الأخوية

3- حبنا للَّه

(إمكانياتنا كأبناء محبين - رفضنا محبة العالم - رفضنا للبدع المنشقة على الله - كيسته - ثباتنا في الله)

4- محبو الله وبدؤتهم له

(ينتظرون محبته - يصنعون البر)
السؤال الأول:

"ياأولادى أكتب اليكم هذا لكى لاتخطئوا وان اختا أحد فلنا شفيع عند الآب "

لم يكتب ق يوحنا فلكم شفيع بل كتب فلنا شفيع هل هناك فرق بين الجملتين؟
السؤال الثاني:

السيد المسيح الشفيع الذي صالحنا مع الله الاب وكان هذا التصالح صرة وشهوة انبياء العهد القديم انه ليس لنا مصالح بيننا وبين الله. اذكر اية تدل على هذا المعنى خلال ابوب الاصحاح ٩؟