\%
أسنسها أ. ؤريس خحليفة (†) بنة . 9 ب

رئيس الثّحرير:
أ.أَّوبو شهوران


- $\qquad$ الحوري بولس الفغالي $\qquad$
 $\qquad$ اليهود في أنطاكيا في زمن الحهِ الجما الجيد

1 V . $\qquad$ أ. هادي محفوظ $\qquad$


19. $\qquad$ الأخت باسمة الخوري $\qquad$ جماعة أنطاكيا: تجذّر بالمسيح وتبشير به الـي
rr. $\qquad$

$\qquad$
$\qquad$ أنطاكيا مُنطلق الر سالة
H. $\qquad$ القس عيسى دياب $\qquad$ دور الكنيسة الرسوليّة الأنطاكية في خلدمة بولس الـّ
ro. $\qquad$ أ. أيو ب شهو ان $\qquad$ التفسير البيبلي الأنطاكي: مبادئه، أربابه، وأثرا
$\varepsilon r$. $\qquad$ أ. ألياس خليفه . أير $\qquad$

\& $V$ 。 $\qquad$ الحوري جان عزّام $\qquad$
الخوري نعمة الله الخوري .. . 9 ع $\qquad$
or. $\qquad$ أ. غابي أبو سمر ا . $\qquad$ ((يعقوب ابن يو سف أخو يسرع)")
00 $\qquad$ رئيس التحرير. $\qquad$ د كاترة جُدُد في حقل الكتاب المقدّس

تُمن الُقد
في لبنان : . . . . . . . . . . . . أو ما يعادلها
في لبنان : . . . . . . ل. ل. أو ما يعادلها


السره ألتحرير: أ. غالي أبو سمرا

 أ. أنساهد جو هو

أ.
-3,




alice


 أ. أ. هادي




العنوان
كليّةَ اللاهو ت الحبريَّة
جامعة الروح القدس - الكسـليك
ص.ب.
:9/7Errrr:


مـن المعـروف أن ذكـر
أنطاكيا في الكتاب المقدس

الأهـــيّة الـكـبـبرة الــــي
اكتسبتها لاحقاً فخارج
كــاب أعمـال الر سل، لا لا
نجد ذكرأ لـهـا في أسفـار
العهد الجديد إلا نادراً جداً،
وبقلم شاهد مباشر هو بولس

## انطايـا والكتاب المقدس:

الر سول؛ في الواقع، يشكل غل

أحداث وقعت بين المسيحيين الأوائل في



إبراز بعض وجوه إنطاكيّة ساهمت في النشاط النـي البيلي الذي ترك أثرأ خيرَّا على الأجيال اللاحقة.


 الإصـدار لأبحاث بـبـبـيّة حورل مدينة الله، إنطاكيا، وذلك في سيـاق مساهمـة الجلّة في الإعداد للمئثر

 وغتنلف كليّات ومعاهد اللاهوات، وعسساهمة العديد من الأنصائيين والبحاثائة من لبنان ومن خارجه.

جال كلمة الرب من حيث درسها وتمحيصها وكشف
 المّرة الى حيث كانت منتشرة وقُضيَ عليها! فكما كانت أنطاكيا مكان انطلاق برلس وبر برنابا والعديد من المبشرين الى كل مدينة وبلد للتبشير باسم المسيـح ثم العودة إليهـا من جديد، فلتعد اليوم أيضا وليس غدـأ، إذا شاء الرب، الملتقى والمنطلق، ارض
ميعاد ونوراً للأم.

من الخزن أن يكون الإنجيل اليوم الذي كان في في
الأمس قد وجد موطناً له في أنطاكيا، لا يجد له اليوم موطئ قدم فيها!

من المؤسف أن يكون عدلّة بطار كة في شرقنا يتيمّنون
باسم أنطاكيا، دون أن يكون لهمه من ذلك إلا الاسم!
فهلاَ انبعثت فينا الهِمَة التي كانت لبولس ولبا ولبرنابا،
ولأنبياء أنطاكيا ومعلميها، فنحمل بشرى الانيليل الى مدينة الله هذه، فتـنبعث الخياة من جـديد النـيد في العظام الرميمة، ويتألق جد أنطاكيا كما في الأزمنة الغابرة، علّة خلاص للناس وتمجيداً لله!

خاص دوراً هاماً وفاعلا في هذا الجال، الى جانب كل

أُجاد المدينة الُمحِبّة لله، مواقفَ ومبادراتٍ لا بد وأن تؤتي بعض الثمار .
فهل يكفي أن نتغنى بالماضي الجيد لأنطاكيا دون أن

 البيبلي الذي ما زال مر جعاً علمياً تفسيرياً حتى يومنا ؟ إن (ابجد أنطاكيا)، الغابر والذي صار ر ركاماً، يجعلنا اليوم

 عبر التاريخ قد أساؤوا به إلم أنطاكيا وإلى رسا رسالة المسيح،
 البادرة السخية وحدها هيا البـلـار الار الصالح الذي الـي يتحول من جديد إلى شجرة وارفة الظالال.

1 iw إنـنا من على صفحات جلجّة بيبليا ندعو الأكفاء وذوي الاختصاص في حقل الكتاب المقدس الى نشر التزاث البيبلي الانطاكي في اللغة العربية، من جهة، واليا اليا إحياء مدرسة أنطاكيا صاحبة الأيادي البيضاء في في علم الكتـاب المقدس، ومواصلة اصلة نشاط آباء هذه الكنيسة اليبليَ العظيم، من جهة ثانية. فهالِ عاد أبناء كنيسة أنظاكيا زوراد علم وإبداع في



الخُوري بولس الفغالي

رِن أعمال لأنطيوخس، كما لأبيه، هو الِّ
 طبعها بالطابع الهليني". فأدخل الخضارة واللغة اليونانيتّتَني، فصار الناس يكتبون
 الـكا التراجيدي، وأرسطوبولس (القّرن الثّاني
 المؤرّخة (كرونيكة) الذي كتب في القيرن الثالث ق.م.، وغيرهمـ. أهمّا أنطيوخس الثاني الذي سُمّي الالى



 بطليمـوس الثـاني، بعد أن طلّق امرأته الأولى لاودكـيـة. هــنـا هـا يشير الـيـه دا
 سـنين يـتـعاهــانـان، وتـأتـي بـتـتُ مـلك الجُنوب الى ملك الشمال لتّفيذ العقِدها .
 الشمالل هو الملكُ السلوقي. ولكن الملكة
 وقتلت برنيقة. لهذا كانت الخرب الثالثة


قسمة أولى لتركة الاسكندر. وي قسمة ثانية، حاول أن يصل الـى الهند، ولكنّن

 وأعلن نفسه ملكًا سنة ه .r.

 ق.م.، وعيد رأس السنة يقع في الأوّل


 الخطوطات. واذا أردنا أن نعرف تاريخ غخطوط جُعل فُف اطار السنة السلوقِّة،
 حسب التقوع المسيحي F - مسيرة السلو قِيّن بعد سلوقس الأوّل

 وذلك بعد موت أبيه قتلاً. عندئذ بدأ الصـراع بين الســــوقـيَبـن والكـبطـالسـة
 وسورية الجوفاء (ما يقابل سهل البقاع وامتداده). ولكـن مصر ظلّت مسيطرة على المنطقة. أمّا ما مكان أن نشـدّد عليه

ارتبطت ملدينةُ أنطاكيا بالسلوقيّيّن. فقبل أن تصبح عاصمة السلوقِيّن على يد سلوقس الأوَّل نيكاتور (= المنتصر)، أقام فيها بعض الروّاد اليونانيّيْن النـين حاولوا أن يزرعوا المستوطنات العوان العديدة فِي البحر المتونّط، ولا سِيّما بعد هزيعة الْفرس أمام الأسطول اليوناني، وضعف الفينيقيّيْن. أراد سلوقس أن يتر أرك الشرق ويتوجّه إلى الغربه، فجعل من أنطاكِيا عاصمتّه ودعاها باسم أبيه أنطيوخس. وتعاقب أبناء سلوقس على الخاكم من سنة -r.0 بومبيوس الرومانيّ واحتلَ سورية وجعلها مقاطعة رومانيّة قبل أن يصل إلى فينيقية وفلسطـن ومصر. 1- بداية السلالة السلولِّيّة


 (أنطيوخس) . كان أحلد القُوّاد في جيش فيـلبس، والـد الاسكـنـدر الكـبير. ومع

 عن المملكة بانتظار أن يتسلمّم بابلونية في

تحضّرت بالحضارة اليونانيّة في العمقى، وأخلات بالآلهة اليونانيّةَ دون أن تُنسى آلهة الشرق الذي تعيش فيه．
مـنـها انطلـق السلـوقيّون فبنوا المدن العـديدة، وسمّوها بـا بـاسمـ أنطيوخس أو سلوقس أو لادوكيـة، امـرأة أنطيوخس

الثاني
فبجانب أنطاكيا سورية（سمّيت مدينة اللّه، تيوبوليس）التي هي اليوم مدينة تركيّة، التي عدّت نصف مليون نسمة تقريبًا، والتي فيها ذُعي تالاميذ يسوع للمرّة الأولى مسيحيّين، كانت أنطاكيا بسيدية التي هي اليوم بلواص، في تركيا





$$
(0 .-1 \varepsilon: 1 r
$$

نشير هنا الِى أنّ المدن التّي تسمّت باسم أنططاكيا عـٔيدة．نذكر منهـا على سبيل

 مياندريس أو أنطاكيا كارية، في تركيا،

 كراتاس في كيليكية الثانية．
 المملكة الواسعة التي امتلّت من من البحر

المتوسّظ وحاولت أن نَصل الى الهند． يذكر الكتاب المقدّس سلوقية البحريّة أوسلوقية جبل بيارية．منها انطلق بولس


 اليونان وإيطاليا． فني أناتولية وحدها، أربع مدن بأسماء

19：11）، في خوزستان（راجع عيلام
ئ الخنوب الغربي لإيران الحاليّة）． هذا ما يشير اليه سفر المكابيّين الأول （
 ويقتل في تلك الأصقاع البعيدة．ويعتبر الكتاب أن ما حدث لهّها المالكّ، كان





 هن سفر المكابيّن الثاني عن موت أمّ مِع



 من وُجدا عنده سفر من العهد أو اتْتع
 الشريعة، كان يُقتل بأمر الملكّ، وتُحرَق الأسفار．ويتابع：»اكانوا يقتلون النساء




حاول أنطيوخس الرابع أن يستفيد من


 الوقت الذذي فيه ستضع حـدًا للحـُمُم السلوقي سنة \＆

## ع－تأثير أنطاكيا والسلوقيّن في الشرق

 تأتّسـت أنطاكيا رسميًّا في بـ با آيّار ازدهارًا، و و تسبقها سوى الاسكندريّة．
（Yイフーケミ7）（
 عرفت المملكة السلوقِّة تفكَكا كِا كبيرًا في
 واستقلَتْ، ووصلت جيوش بطليّليموس الثالث الى آسية إصغرى، ألي كيليكية في
 أنطاكيا، ولكنّه حين استعادها ألقي ثورة

 الثـالث ابـن سـلوقس الثـاني．كـلّ هــنه الحروب والمؤامرات يككن أن نقرأها في فـ دا v：11

## r－أنطيوخس الثالث وأنطيو خس الر ابع

 كـان أنطـيو خس الثـالث ابن سلوقس
 ملك الجنوب．ولكنه هُزم منَ رفح（رافيا）

 انتصـارًا جـعـلـه يســيـطـر عـلى سـوريـة وفلسطين سيطرة ستمتدّ مع خلفائه حتى بكيء بومبيوس سنة £ 1 ق．م．م． ولكن رومة قلقت من انتصارات هنا الملك في مصر، بعد انتصارات أت أخرى في في
 أجبرته على أن يتخلّى عن المتمتلكات ات في


 البحر والبرّ．وفرضت عـر عليه رومة أن يسلُم عددًا من الرهائن، بينها ابنه، وأن يدرأِفع ضريبة الخرب، خمسة عشر ألف وزنة． فانتقل هـذا اللكبير الى حالة من الفقر جعلته يسلب الهـيـــأكلى، فمـات وهو المو


خاتّة
تلك نظرة الم السلوقيّين الذدين خلفوا الاسكنـدر فيْ حكـم الشـرق، وجعلوا عاصمتهـ أنطاكيا. أرادوا أن يمتدّوا المى

 كيليكية من أعمال تركيا. وكانت حرب بينهم وبين الكطالسة (فـ دصر)، انتها بسيطرة السلوقِّيّن التي وصلت المى حدود
 هـنـاكُ الاحتالال المضاريّ، وفيه حاول

 إليه الاسكندرُ المقدوري، كما سبق الفرس وُحـولوا. ولككن التأثير اليونايّيّ ما يتعدُ المدن الأ قليلاء، وظلّت القُرى والأرياف مطبوعة بالطابع الساميّ. من أجل هذال،
 سورية ولبنان وفلسطين والأردن اليوم، وبَذْرت الكنيسة السريانيّة في الريف. بل إنّ أنطاكيا نفسها احتفلت بالليتور رجيا في ألغنة اليونانيّة، ساعة كان الريف الخيط
 الخضاريّ، انطلق من أنطاكيا التي ما
 العالَّمْـن البـيزنطيَّ والسريانيّ، لأنّها انطلقت من حضارة آراميّة، فطْمّمتها بالْضارة اليونانيّة، وهمّهـا أن تسيطر
 تسيطر اليونانيّة على العالم السامي. غير
 فتصبح أنطاكيا عربيّة سنة ד جاד. بانتظار أن تصحت تركيّة سنة الحر ب العالمَّيةّ الثانية.

 وأرسل لها يوحنّا رسالة ترد بين الرسائلّ
 (\% سوربّة، واللالاذقيّة الغروقة، فِي بسيدية، ولاذقِّة لبنان التي تقابل تل النبي مند، ، وتقع جنوب بحيرة حمص، فيّ فينيقية لبنان.
 السلوقيّون؟ لأنها كانت مركز اشماع للحصضارة الهلَيْنَّة في الشـرق الأوسط، مقابل الخصوصيّات الخلَّهَ، سواء الدينيّة أو السياسيّة، أو العرقيّة والقبليّة. ونفهـ هنا مثلا رفض العام اليهوديّ با أراد أن يفعله بشكل خاص أنطيوخس الرابع
 الهلينيّة هنه سوف تتواصر، حتى في في زمـن الاحتـلال الروماني. فبومبيوس، مثلال، فصل المدن العششر (دكابوليس) الواقعة بكحملها في شـرقي الأردن، عن عملكة اليهوديّة (الاسكندر جنايوس) ،


 كان الوضع بالنسبة الم المدن المؤسْسَة في
 عـمـت بـالاد الـرافـدين وصـولا الما إيران
 المسيحيّن الذين أخلذهم الٔساسانيّيون من أنطاكيا، لعبوا هـم أيضُا دورًا في نقِل


 عحين العالم السامي" الذي سيطرت عليه

اللغة الآر اميمَ بانتظار السريانيّة.

سلوقِية: بسيدية، كعفيلة، كارية، فريجية. وهناكُ سلوقية على العاصي، ومدينتان فيا ين بلاد الرافدين، هذا عدا عن سلوقية التي على نهر دجلة. ويْ سورية الجوفاء، ضمّ
 الدكابابوليس (أو المدن العششر): أبيلية، جدارة. ومرفأ مدينة غزّة"، في فلسطِنِ، تسمْىَ أيضًا باسم سلوقس. هنا نتذكّر الدولة السلوقيّة، التي امتدّت من سهل بابلونية الـ وادي حلبّ، لالى
 كيليكية، وشَكَّت مناطقُ بلاد الرافدينِ وسورية الطبيعيّة وكيليكية النواةٍ الاقتصاديّة والاستراتيجيةّ والسياسيّة. أمّا سلوقية بـلاد الر افدين، فأسّسهـا
 بابل كمركز سياسي" وحضاريّ ين بلاد الرافدين، ودُعيت بأكَئرَ من اسم: سلوقية على دجلة، سلوقية بابلونية، سلوقية: أششورية، سلوقية الفـراتّيّين. وسلوقيةُ كيليكية أنسّسهـا سالوقس الأوّالو سنة
 ستة كالم عن الشُاطئ. سُمْيّت سلوقية تراخيوتيس (فن إسورية)، وكانت بداية
 الأناضول الحالي. وكانت سلوقية فلسطيِن مدينة هليّنيّة في في ما يُسمّى البولان اليوم. سوف بحتلّها إلاسكندر جنايوسى، فما عادَ لها أهميةّ
تُّذكر في زمن الرومان.

ومع سلوقية ؤنطاكيا، نذكر لاودكية أو
 نذكر لاودكية على ليكوس. تبعد 7 كلم

 أنطيو خس الثـالث، قرب هيرابوليس



د. دانيال عيّوش

الـيهودية لـكـم السلوقيين، فانعكست
الاضطـرابـات السـيـاسيـة في فلسـطين بشـكـل سـلبـي عـلمى وضع البيـود في أنـطــاكـيـا، وخصـوصتـا في أيــام الملك
 ق.م.) النذي سيقسني يله على الخر انـات التقسيمية بغية تو حيد المملكة أمام قالـور خطر الرومان من الغرب وخطر الفرث
 أن أنطيـوخس الـرابع دنس الهـيكـل في محاولة هلنسة الـاكمم في أورشليمى ما أدّى المى



 وجمعت في سحجونها عدداً غير قليل من
 وضع اليهود الساكنين في المدينة بالرغم من ذلك بقيت الجالية اليهودية الأنـطاكـيـة تتـدتـع بـامتياز اتهـا الندينية


 العالمين.

الشتــات اليـهودي في أنـطاكـيـا قبـل وصول المبشرين المسيحيين
 للنهيلينستية في الشرق الأوسط على يد الملك سـوقس الأول نيـكاتور في العام
 أنطاكيا عدذٌ لا بأس به من اليهو

 يتسحل في اللوائح المدنية، فيقدم ذبائح
 الأنـطاكيين كـانو ا يعيشـون كـجـمـاعـة
 واللسياسيون، على نحو اليهود النذين في الاسكنلدرية في أيام الملك أنطيوخس الثالث ألي


تعود أهمية هذا المو باحثي الكتاب المقدس إلى أن اللششارة الرسولية وصلت في زمن باكر جاكًا !الى
 ورجعلت تنها قـووة للشر كة هع الألم على أساس الإيمان بيسبوع الناصري. كيف أتى اليهود إلى أنطاكيا؟ ها كان

 الاجتماعية وعن أوضاعهم الاقتصادية؟ رغم قلة المصادر والأبحاث الحديثة في
 باختصار ونححن نطلم دائمٌا إلى عالقتها ها بزمن البشارة الرسولية.
ما يجار ذكره هو أن هأا المقال يقصل أن يذكر بالاشكالية القائمة حول دور دور اليهود في الكنيسة الأولى، وأن يلعو كل هن ينتمي إلى التراث الأنطاكي المّسيحي إلى أن يعي الندور الجوهري الني لـوبه

Downey G., A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest (Princeton University Press, 1961) 78-80; 107-108; عح1, -1


اليهود، كالتي حدثت في أنطاكيا في السنة
 الآخر من الوثنيين في النصوص والصلوات اليهودية ملتقى للمذاهب الفلسفية الخمتلفة وجوابُاعلى القضايا الـيا الـياتية الأساسية.
 والكنـيسـة الأولى، عـدداً لا بأس بهـ مـنـ الوثنيين يحغظون أهم الفروض الدينية، ويـتصنـون في الجمـاعة الـيهودية تحت
 للختان، ويمارسون كافة الفروض الدينية اليـهودية، ويشكلون صفوف الدنـون الدالاء، وينتمي إليهم نيقولاوس الأنطاكي، أحا الشمامسة السبعة المذكورين في ألع ج1 ألما
 الحميمة القائمة بين أورشليم وأنطاكيا، إذ هو يخدم في كنيسة أورشليم قبل انتشار
 لـلفكـر الـالهوتي السـائد بين الـــهـود الأنطـاكيين الذين كانوا

يقبلون دخاء من الأث في جماعتهم. لا بَد في الشتات الأنطاكي" معلمين أو
 أو المؤر خ فالافيوس يوسيفوس الفلسِينيني، كما وأنه لا بند هنا كُ مؤلفات دخلت في في قانون الككتاب المقدس، كسفر حكمة سليمـان، أو الثرجمـة الـيونانية لـانـيمـة يشوع بن سيراخ، التي تعود بأجمعها إلى مدينة الأسكندرية، وذلّك، على الأرجحّ، لأنَّ أنطاكيا م تّكن قبل وصول المسيحية
 وأثينا وطرسوس، بل كان دورها الأساسي في البالي السياسي والعسكري.

ثلاثمائة وستمائة ألف نسمة. وكانت


 بازدهار اقتصاديَ بارز.

## الفكر الدينيّ اليهوديّ في أنطاكيا في القرن الأول الميلادي

 كان الشتـات الـيهودي، منـن تواجلده على أرض الأم، ينظر إلى العا مل الهلينستي بانفتا ح أكثر من اليهود في فلسطين، وهذا

 المسرح والمسـابقـات الرياضيّة، وكانوا يبنـون بجامعهم عـلى الطـراز الـيوناني. وسرعان ما تعلمت الجالية اليهودية اللغة اليونانية ونسيت العبر انية والآرامية. وإذ بجد في فلسطين يهودا يتعاطفون هع (ا(انمط حـيـاة الـيونانيين)) (بمكا ع: . الغالب في تلك المنطقة هو الذي يؤكد خصوصية الديانة والثشب اليهوديين مـــذ أيـام الثـورة المكابـية. وهذا التـيار يـجري معمايير ختـلفـة عـنـد الفـريسيين والآسانيين والغيـورين وفي الكتابات الرؤيوية الـكمية. أها من ناحية الأمى، فثية من من يستهزئون بالعـادات والتقـاليد اليهودية، وبشكل
 بالديانة أليهودية. وقام البعض من الوثنيين، مـن جهـة، بمواجهـات قاسية جـدُّا ضد

الامتيازات نعرضت لبعض الصعوبات،
 الـاكم الروماني كاسيوس في السنة ق.م.، والذي صحّحه مرقس أنطونيوس عند وصوله إلى أنطاكيا.

كـان التـبـادل التـتجـاري والتـقــافي والسـيـاسي بين أنطاكيـا والالسكنـارية متبلورا جداًا، وكانت الجماعة اليهودية في كلّي المدينتين على تبادل دائم للأخبار.
 أورشليم وأنطاكيا، كون هذه الأخيرة مركز حكام المنطقة، الأمر الذني أثر على بحمع الشعب اليهودي في جنوب المدينة وفي دافنيه، البلدة الجنوبية البخاورة لأنطاكيا، التي تيمزت بجمالها الطبيعي" والهندسي، وكانت بقرب الطريق التي تقودو نحـو أورشليه التي بقيت مركزّا للايمان اليهودي إلى يوم سقوطها في سنة .V م.
عندما وصلت المسيحية إلى أنطاكيا في الأربعينـات من القرن الأول الميالادين،
 أحكمت سيطر تها على هذه المدينة وكل ما يحيط بها منذ ما يقارب المئة سنة. وقد جعل هذا الأمر من أنطاكيا مدينة هـلـينستـية نموذجيـة، عاصمة لمقاطعة
 وكـانت أنــطـاكــــــا تُـعـــنَ، هـع رومـا
 الامبراطورية.
يتراوح عدد السكان العبيد والأحرار القــاطنين في أنطـاكيا، في القرن الأوّل المـــالادي، بـحسبـ الـتـــــديـرات، بين

 Hengel, M. / Schwemer A. M., Paul between Damascus and Antioch. The Unknown Years (London, 1997) 184 ع- $1,-\varepsilon$


للنظر، إلى درجة أن أورشليم، أي منيع الشهادة الرسولية آنذاك، أرسلت برنابابا لكي يراقب الوضع في أنطاكيا (أع 11 ألـون
 بخصوصية هذه الجماعة الجمديدة (ألم 11: مراعاة بولس وبرنابا لها
 كما سبق وأشرنا، كانت مواقف اليهود
 تَتراوح بين الإعجاب والعداوة. نرى أن بولس الرسول الطرسوسي الذي
 اليهودي المتهلَّن، قد أخذل على عاتقه، بعد طريقه إلى دمشق، التبشير بقيامة المسيح إنطالاقًا من أنطاكيا إلى كل المسكونة، وكان يوجه كا(مه أولاً إلى اليهود في المدينة، ثم
 القبرصي الذي كان يهوديُـا متهـلنّا من الشتثات أَيضًا، ولكنه الختلف مع بولس في
 لبولس ورفاقه الجلدد المسئوليّة المسلمة في بجمع أورشليم تَتشير الأمُ (غل ب: ب: 9 ).
 حتى نعود زمنيُّا إلى ما قبل بُمع أورشليمه، ونتكلم على تأثير فئة اليهود المتشددين الأورشليمية على المسيـحيين في القدس وفي أنطاكيا، المذكور في أع ع و الم وفي غل r: \&-0 ـ هؤلاء الإخوة الكذبة،
 يطلبـون من كل مؤمن وثنـي أن يحفظ الفروض الدينية اليهودية، أي أن يتمسك بحرفية الناموس. وكان تأثير هنده الفئة كبير إلى حدّ أن بطرس، أحد ا(ا/فعتبرين أعمدة) الكنيسة، ناقض نفسه في فترة

## الكرازة المسيحية في الجامع اليهودية في

 أنطاكياهناكُ سفران ختلفان من العهد الجديد، أحدهما رسالة من القديس بولسى، والآخر رواية من لوقا الإجيلي، يتناولان موضوع وصول الكـرازة المسيـحية إلى أنطـاكيا: الرسالة إلى غلاطية وسفر أعمال الرسل. يروي القديس لوقا في القّسم الثاني من
 أساسية في انتشار البشارة الر موللية، وهي النزول من أورشليم الغاضبة والمضطهِهـة
 يرغب في الاستماع ع إلى الككلمة. يواصل

 برنامج نوذجي انتقال الكلمة الإلهية من
 بـــائفـي الـلـه بين الأم وبـالـيـــــود في
 نفس في المسكونة، أي إلى كل الوثنيين. هكذا رأى لوقا مراحل التبشير، وهذا ما ما ونا يعرضه نظريًا وعمليًا في إخباره لأعمال الِّا فيلس مع السامريِن، وبطرس مع القائد كرنيليوس، وبولس مع اليّهود في دمشق، إِيّ إلى أن يتوقف في أنطاكيا ليجعل منها نقطة الانطالاق لكتبشير إلى الأيم. وهنا

لعب اليّهود الأنطاكيون دورَا رئيسيًا . في بـدء التـبشير في أنـطـاكـيـا، أي في أواخر الثلاخينات أو أوائل الأربعينات من القرن الأول، كانت الجماعة المسيحية في تلك المدينة تتألف من يهود ومن وثنيين قَبلوا الـكـرازة. وعـلى مـا يبدور، كانت جماعة أنطاكيا أولى الجماعات الختلطة بين يـهـود وأُ وكانـان هــا الأمر مـلفتاً

وفي مـا يـخصر المدارس الـفـكــريـة
الفلسطينية التي، بال ريب، كان لها لها أثر على اليهود في أنطاكيا، لا با با أن نتوقف
 وشمعي اللذين علما في أورشليم في أيام
 أنسَس هذان المعلمان المدرسة الثُنَائية التي أَتْنت استــمرارية الديانة المـهودية بعا
 القاعدة العقائدية المشتركة بينهما، كان هالِّل وشمعي يُختلفان في أسس تفسير التوراة. فكان هِالَّل، الندي درس في بابِل وعلم في أورشلمه، يتميز بقراءته العقالانية النـي والإنسانية للـنـاموس. وكان الانفتا والثققاثى المنطقي ركينة أقواله، خاضيّة لأنَّ بعض الأمور التشريعية كانت تبقى على مستوى النظريات بالنسبة إلى اليهود في الشـتـــات بسـبـب تـواجـــدهـم عـلـى مسافات بعيدة من الهيكل. أما شمعي، فـعاش في فلسطِين مــنـ صبائه، وكان انـان متشدّداً في طريقته للتفسير الخرفي، وفي فروضـه الـدينـية المبـنـية عـلى التـقـلـيد الشريف. ' ومع أن للمدرستين تأثير اعلى المى اليهود الأنطاكيين، غير أن مارسة هِالِّل كانت تلقى تقبلا أكر من قبل المؤمنينين. علاوة على ذلك، ما يجار ذكره هـي هو أن بولس الرسول تعلم التوراة على يد المعلم جـمـلائيـل الفريسي الني كان تلميـنـا لهِالّل، ويشهد العهاد الجديد لاستعداد

 خلفية بولس الثلاهوتية كان لها أثر كا كبير عـلـى قبول الـيـهود الأنطـاكيين لُهـنه البشارة.

Foot Moore, G., Judaism. In the First Centuries of the Christian Era, Vol. I (Cambridge, 1962) 72-82 1, 1-1


قد تبلور لنا أنّ يهود مدينة أنطاكيا في الـقـرن الأول الميـالادي قـبـــوا الـبشــارة المسيحية ضمن صراعات حول هويتهم الـقيقية، وعلاقتهـم بالونئنيين في داخل جماعتهم وخارجها. ـ ميكن انتقالهمه من التقاليد الشعبية القديمة، أي من هويتهم القديعة إلى الحياة في المسيح الجمديدة أمرًا
 بالكالام الرسولي، ولكـن الكلمة الإلهية تُبتت في هذه الجماعة الجلديدة المنفتحة على كل البشر، وبقوة الروح القِدوس أدوّ أدوّا
 المُسيح أمام كل المسكونة.

> إقرَ أ أيضأ:
 حصـارات المون تنط: المهرديّة، واليونانيّه، ,

 ov-ra (r...)
Loning, K., "Der Stephanuskeris und seine Mission", in: Becker, J. (Ed.), Die Anfänge des Christentums. Alte Welt und neue Hoffinung (Stuttgart et all., 1987) 80-101.

Lohse, E., Unwelt des Netuen Testaments (Grundrisse zum Neuen Testament 1; Göttingen, 1980).

Tarazt, P. N., Golatians. A Commentary (Crestwood, New York. 1994).

الأخروية النـموذجية الأولى كالجماعة》 كصطلح لا يشير إل الانتمّاء إلى شعب ما إلما أو إلى إتنّة معينة، إنما إلى عُقيق الرجاء الوارد في الأسفار المقدسة لبلدء تأسيس ملك الله على كل البششر. إضافة إلى ما دوَنه القديس لوقا ولا والر سول بولس عن قبول يهود أنطاكيا بالكرازة المسيحية، لا تنكر المصادر الأخرى القليلة


 يوحنا مالالَس في القُرن السادس، قامت في أنطاكيا اضطرابات من حزاب يون يوناني على اليهود، وقتلوا عددًا منهمه، وحرقوا بجامعهـم. يؤكد النقـاد أن هذا الانصـر
 الاضطهباد الخلَي"على اليهود بأحداث
 تاريخية اضطهاد اليهود في أنطاكيا شَّهـ


 أن تَشْير أنطاكيا، على الأرجح، أنى بعد هذه الأيام بقليل، لا يربط العهاند الجلديد تكوين الجماعة المسيحية الأنطاكية بهذه الحادثة الدّالة على الصعوبات التي واجهها بـولس وبرنـابـا في تـعليمهـهمـا الإخوة، والتفاهم في بموعة بشرية جديدة تـتألفْ من يهود ويونان على حد سواء.

لاحقـة، ونفى مقررات بحمع أورشليمـ عندما امتنع من الأكل مع المسيحيين من أصل ونثي، خوفًا من المُسيحيين القّادمين

 تكررت هذه المعركة مرات عديدة فياني
 الأولى في أنطاكيا، وكان تدخل بولس الـرسول فيـــا وفي المجمع الأورشـليمي المقيـاس الـنـي عـلـى أســاسـهـو واصـلت
 تقاليد الشعب اليهودي القديى لأحدا، بل بإعطاء النعمـة الالجهية كمـا وردت في الأسفار المقدسة اليهودية، وكما وزعها الروح القدس على ضوء تعاليم يسوع المسيـح الناصري" وأعماله. فهـمْ بولس الرسول أنته بعد صلب يسوع، وموتها وله، قيامتّه، وصعوده، حسب الكتب، يعلي اللهه نفسه في الإيمان في إنيليل ابنه الخبيب النذي يعطى بنعمة الروح القدس، كما

 الإنيلي من أنطاكيا، العاصمة العالمية في الشرق الأوسط القديم، آيةً في الكتاب
 واتفاقه على عبادة الإله الخقيقي، كما قـال الأنبيـاء بـإعان ورجاءاء، على سبيل
 عبدًا لإقامة أسباط يعقوب وردّ كعفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورًا لألأم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض.)")

 كل بشّر في يوئيل ب: 1-0-0.
 Tailor, J., "Why Were the Disciples First Called "Christians" at Antioch? (Acts 11, 26)", Revue Biblique 101 (1994) 75-94.

Hengel, M. / Schwemer A. M., Paul, 183-186 el, -11


الأباتي برلس تّنّوري

السبعة الجدد وعلى رأسهم اسطفانوس． نلخّص ذلك في ثالث نقاط：

أ－إهمال خلدمة الأرامل ضمن ابلجماعة شكل انزعاجَا وتذمّرَا من قبل الهـلينيّين بجاه الرسل وجماعة المؤمنين المَلِّيّن．هذا الانزعاج يُشار إليه بنفس العبارة التي ترد ، 1 ف خلال مسيرة الشعب في الصحراء＇ عمد موسى الى تعيين قضاة معاونين له في إدارة الشعب بحسب نصيحة يترو حميه．هكذا بدأ تنظيم جماعة العهـا


 حصل في المسيرة نحو أرض الميعاد، واختيار السبعة دلالة واضحة على بدء تنظّيم جليد كلجماعة الى جانب الرسل．وعلد السبعة كان متتمدًا في تنظيم الجماعات اليهوديّة بحـيث يـختـار سبعة رجـال كقضـاة أو مدبرين، يلدعوهم التّلمود（المدبَّرين السبعة）） أو（（مدبَربي المدينة السبعة））＂،

ترى لماذا اندلع هذا الاضطهواد الشديد مباشرة بعد تعيين المعاونين أو الشمامسامة السبعج؟ وما هو الجديد الندي طرأ على حياة الكنيسة فبدأت رسميٌا من أنطاكيا بنقل البشرى إلى اليونانيَّن؟

## （1）الاضطهاد الشديد

في الفصول الأولى من كتاب الأعمال
 ا السا＞موالطمأنينة والفرح ح（r：



 （rq－rを الرسل يِشَرون ن بحريّة في الهيكل والبيوت
 فماذا حصل بعد ذلك لينقِلب الوضع وتتعرُض الكنيسة إلى هذا الاضطهاد؟ علينا أن نقهم أوّلاً حقيقة ما حصل ضمن جمـاعة المؤمنين في أورشلـيـهـ، وما كان السبب（الخقيقي لتأسيس（الشممامسة））

## مقدّمة

بعد استشهاد اسطففانوس يخبرنا كتاب أعمال الرسل بأن اضطهادًا شديدًا حلز
 اضططهـاد شـديد على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتُتو اجميعًا، ما عدا الرسل، في نواحي اليهوديّة والسامرة）（1：（1）． بفضـل هـذا التُشتَت انتقِلت البشـرى
 تشتُوا فأخلـوا يسيرون من مكان الما الى آخر
 وبعد فاصل يروي لنا فيه لوقا عن رسالثة فيلس في السامرة، وتنصَر شاول، وعمِّاد قرنيليوس وأهل بيته على يد بـر بـرس، يعّود
 أنطاكيا：（وأمتا الذين تشتشو ابسبب الضيق
 انتقلوا إلى فينيقيا وقبرس وأنطاكيا）،（1）الـي 19 1）．في فينيقيا وقبرس كانت البشرى موجّهة فقط إلى اليهود، أمّا في أنطاكيا
 وييشُرونهم بالربّ يسوع）（（ 11 ．

اسطفغانوس على ضوء هاتّن التهمتين، أي زوال الـهـيكــل وتـخطّي الشريعة القديمة، توضح لنا من خلا لالل استعراض تاريخ الخلاص، كما فما فعل اسطغفانوس، بأن اليهود طوال تاريخهم وبالرغم من
 ومتعلّقين بالْقشور والطقوس الخمارجيّة و و ينتهورا للدعوة اللّه الحلاصيّة. وينتهي الخطاب بتهمة مباشرة موجهة إلى آبائهم بقتل الأنبياء، وإليـهـم كخونة للـمسيح وقاتلين، وبعام حفظهم الشريعة (أع عا لا

 متكاملين: خط الارث الحقيقي للعهد القديم وخط البشرى المسيحيّة بين الألمع.

## أ- الإرث الحقيقي للعهد القديم

اصطنمت البشرى المسيحيّة التي بدأت مع يسوع برفض رؤساء الكهنة والفرّيسِيّين
 الاصططدام الى صلب يسوع. ولقد حاول الر سل في بدء تَشيرهم أَن يتجنَبوا الصدام، بالرغـم مـن تأكيدهـم بأن رؤساء الكهـنـة

 حاول الرسل أن يجدوا خرججًا لهؤلاء




 اسطفانوس، إذ يهاجم اليهود بقوّة بسبب رفضهم ليسوع ولبشراه، ويصنّفهم مع

فالذين آمنوا بالمسيح من هؤلاء الِهود الهلينيّينِ وانضمّوا إلى جماعة أورشلميم
 بالانتقاص بالنسبة إل ما كا كان يحصل عليه الإخوة الناطقون بالآراميّة من تعليم واهتـتمام وتنظيمه صـلاة وكسر خبتز في البيوت. فلو كان سبب تذمْرهم مصوررًا


 الإخوة الهلينيّن بأن يختاروا سبعة رجال
 هؤلاء إلى الرسل الذين (وضعوا عليهم
 السلطان الماص بهمم، وبدء اسطفغانوس المتقدّم بينهـم على التّشير باسم يسوع وبعادلـة اليـــود الـهـليـينيّنـن في الارض
 الاضططهـاد الشـديد الثذي يتكلتّم عليه لوقا: فتشتـت الإخوة الهلينيون على أثر الثر في فينيقيا وقبرص وصولاً إلى أنطاكيا.

## Y ( الجديد في حياة الكنيسة

 السبعة، كما أشرنا سابقًا، قد أحلحدثت خطرة جديدة في تنظيم جماعة المؤمنين،


 اسطفانوس وفي الانَّهام الموجه إليه بكرنه
 الأورشليمي ولثشريعة، كما يرد في أع |r:7

ب- بمكن الاستنتا ج من سياق الأخبار في كتاب الأعمال أن الذنين عانوا من الاضطهاد الشديد والذين تشتُتْا كانوا
 (الرسل: (افتشتُتو اجميعًا، ما عدا الرسل) الرسل)
 يمتد أيضًا إلى كنيسة أورشليم التي كان الْ
 المؤلْفة من المُؤمنين المُتحدَّرين من يهود
 الآراميةّ. فكتاب الأعمال يلحظ في 9: اب با بأن (الكنيسة كانت تنعم بأياّم ساملام في جميع اليهوديّة والجليل)، .
 اسطفانوس، بتحسب كتاب الأعمال أيضّا كانوا من يهود الشتـات الهـلينينين
 المعتقين، أي اليهود النذين كانوا في حالِ

 والاسكندريّيّن ومن أهل قليقيا وآسيا.

 أنّ الراجمحين كانوا من اليهود الهلينيّين، لأنّه هو أيضًا هليني، ولو كان كان يتقن اللغة العبريّة كمعلّم للشريعة.

ج- إنَ البماعات اليهوديّة الهلينيّة في أورشليم والأرض المقدّسة كانت تعاني أكثر الأحيان من الفقر والعوز، وكانت تتـلقَى مساعدات من يهود الشتات كما أنّ هذه الجماعاعات كانت منظّمة في
 وتعاليم الشريعة باللغة اليونانيّة".


Cf. Paul. A., Le monde des Juifs à l'heure de Jésus (Desclée, Paris 1981) 85. -

الجماعة من قبل اليهود المُتعضبين الخائئين على السبت والشر يعة والهيكل . وهكان الما
 استشهاد اسطفانوس دليالً جديدًا وقاطعٌا على رفض يسوع والتابعين كله من بين
 جماعة المؤمنين به من يهود فلسطين تحت المر اقبة الـدائمـة من قبل رؤساء الكهـنـة والشيوخ. هذا الاضطهاد القاسي كانت نتيجته سبيًا جليدًا أو تششتًا بين الشتعوب، وهـذا التتشتُت تُوّل إيجابيُّا إلى خروج

 والخروج هنه المُّة هو خروج من ذهنيّة يهوديّة متعضبّبة ومنغلقة إلى رسالة أميّة واضحة تنادي بِإله واحد، أب لم بميع أُم الأرض، وبربّ واحلد هو يسوع المسيح ابنه الذي جاء وصلب وقام بابيلد ليخلص الكشبر أجمـعين، ويعتقَهـم من عبوديّة

الخطيئة والموت.

خاتمة
هكذا كان الاضطهاد دائمًا في حياة الككنيسة بالاً لانتشار جـديد للبشرى والتحرز من معطيات السياسة والخضارة الغلِّلَّ، هع انفتاح واضح على الانسان
 والخضـارات. كــنيسـة أنـطـاكـيـا التـتي
 الانفتاح الأممي استحقَّت أن تُعطي الاسم
 ((مسيحيّيّن) انطلا(قًا منها، لأنهّهم تميّزوا عن اليهود نهائيًا بانفتاحهم وشموليّة رساكتهم
 موسى، ولُم يعترفوا بيسوع المسيح الذي
 كشـعب يشهـد للَه بين شـعوب الأرض ويدعونهم للإيمان به. أمَا الذين بالمّسيح هـنـهم فهـمـ ((إسرائيل اللّه)، ، وهـم النذين سيكملون رسالة العهد الالثهي بأن يذيعوا

خلاصه الذي تَّ بيسوع المسيّح.

كان شعب العهد القديه، أيّام السبي الى
 انبيائه: ارميا وحزقيال وبنو ع خاص أشعيا الثاني، وعى لرسالة الملقاة على عاتقه بأن يكون ((انورًا لأم)). أناثيد (اعبد يهوها) الذي يرمز إلى الشعب الاسرائيلي، تركز على هذه الدعوة الأميّة لاسرائيل بطريقة ! $9-1:$ : 9 9 9 !
 الدععوة الأميّة يظهر أن الشعب قد تـن تاساها
 بقيّة الشعوب؛ من هنا يرى بعض المفكَرين اليهود المنفتحين اليوم بأن المسيحيّة هي التي نشرت التوراة ورسالتها بين شعوب الأرض، في حين أنّ الفكر اليهودي تقوقع على نفسه ولمَ يحمل رسالة إلهـ إلى الألمُ كما كان ينبغي. وبالرغم من العداء الذي يكنونه للقدَّيس بولس رسول الأمّ، يرى فيه البعض منهـم خير مثنَّل للدّين اليهودي المنفتح على رسالة يسوع المسيح، وبالتالي
 المسيحيّة إلى أقاصي الأرض. فـلكي يتـاح لـهـنـه البشرى الأميّة أن
 كــان مــن الضــروري أن تـــرفض هـنـنه

آبائهـمـ في خط المقـاومـة لعـمـل الروح الـقـدس واضـطهـاد الأنبيـاء وقتـلـهمـم. فيتَهمهم قائاذا: ((يا صالاب الرقاب، ويا غلـف القِلوب والآذان، إنَّكم تقاومون

 يحـمـل في خـلفيّته الرؤيا النبويّة حول العهد الجديد الذي سبق الأنبياء وتكلَّموا

 على مستوى العهذ الذي أقامه اللّه مع الـي
 قد اضططهـدوا الانبيـياء وعصوا شُريـــة
 ولَّم يتوبوا ولَّم يؤمنوا بقيامة يسوع ع من الموت، لذلك أصبحوا خارج عهـد الرب
 للعهه، بل أولئك الذدين آمنوا بيسوع عهـ النذين يرثون العهد الذي كاني الني للآباءْ. هذا الموقف الل(هوتي الجديد يتَضح في رين رسائل القدّيس بولس، وبنوع خاص في الرّ الرسالة الى الغالطيّن والرومانيّني، إذ ليس المهم أن نتّمي إلى زر ع إبر اهيم بالجسد بل إلى
 , وكنلكُ أيضًا ليست الشُريعة هي التي جتعلنا أبناء لإبراهيم، بل الإيمان بحسب
 لابراهيم. وبهذا الإيمان سيتبرَر الوثنيّونان، إذ يعنون بنلك بنّوتهم الحقيقيّة لابراهيهم (غـل r: ب-9-9)؛ فالـذين آمـنوا بيسوع
 ابناء إبر اهيم وورثتـه الحقيقيّون.

ب- البشرى المسيحيّة بين الأمُ اليهود الذين تنَكرورا للوعد الذي كان



أ. هادي عفوظ

(1人:11-1:1 • ع ع (أ) ٪كانت جمـاعات متزايدة من رجال وتصـل قصة نموّ الكنيسة الى أنطاكيا، ويشير الانيّيلي لوقا انْ الاضطهاد الذي
 الكنيسة كلّها في أع ع الـا في وصول البشارة الى أنطاكيا. وكأننا مرة جـديدة نستطيع التأكيد بأن ما يظهر
 اجل نورّ كنيسة الله.

 اورشثليم مفي الاساس لأنهّا، في كلّ مرّة تتأسس فيـها الجمـاعة الجديدة، ترسل
 ويوحنا من اورشاليم الى السامرة يوم قبل
 ارسلت كنيسة اورشليم برنابا الى أنطاكيا بعدما آمن كثيرون من اهلها وعا وعادوا الما الى
 برنـابـا رجـا صان الحا، مُتلئا روحا قا قدسا

 الكاتب، للحديث عن كن المو الكنيسة في أنطاكيا، المفردات ذاتها التي استعملها

ونساء تؤمن وتنضوي الى الرب< (ألع ه:


 يؤول الى تدخل من الله يحوّله الى عامل

 التلاميذ في اورشلمهم يتز ايد جاندا، وكثير


 وساروا يشُشَرون بالكلمة (أع ع






 اصقـاع كثيرة (رج أع 9) ) وحـكاية
 فعليًا مع تبشير بيت كرنيليوس، فتزد اداد
 كبير 'لها، ألا وهو شمولية الثالاص لكلز"

1- مقدَّمة
نوّ الكنيسة في اعمال الرسل انَّما هو التتحقيق الْطّرد دلتصميمـ الله الخلاصي
 الكتابين اللُّذَين خطِّهما. فنموّ الكنيسة
 مرورا بالسامرة، وبحا
 حلقات من سلسلة ابتدأت بالبشارة الى
 بششارة بولس في روما في نهاية اعمال الرسل، لتُنتّح على الثانهاية فتطال زمن
كلّ قارئ.
r- r- أحداث بنًّاءة
في هذا الاطار، لم يبخل كاتب اعمال
الرسل على قارئه .مؤثُشرات دلّت بشكل واضح على نمّ الكلمة والكنيسة. فبعد العنصرة وخطبة بطرس، كاملام على نوّ



 مشَكلة داخحلية اثارهما حنـنـيا وسفيرة،

وفاة العالِم الأب خوسيه أوكالآغان اليسوعي
（P．José O＇CALLAGHAN sj）
 في حقل البابيرولوجيَّا والباليوغرافيّا اليـونانـيّة، الأب خوسيه أوكَالاًغان اليسوعي، على أثر مرض عضال．

وُلد الأب أوكَالاغَان في طرطوزا－طرّاغونا（اسبانيا）في V تشرين الأول

 برشونة سنة 9 or ، وعلى الدكتوراه في الفلسفة والآداب من جامعة مدريد سنة 199 1 ـ حصل لاحقاً على دكتوراه ثانية في الآداب الكلاسيكيّة هن جادعة ميلانو سنة ． 197 ．درّس من سنة 1971 حتّى سنة 1971 في كليّة اللاهوت في ببشلونة حيث أنشأ مركز دراسةِ الهخطوطات．سنة 9 لا 9 （ نُقل الى الكلية البيلية في روما حيث درّس مادة البابيرولوجيًّ والباليوغرافيًّاليونانيّة
 الى برشلونة．سنة • 9 1 ، عندها انتُخب الأب كارلو ماريا مارتيني، أستاذ مادة النقد الأدبيى فيى الهعهد البيبلي الحبري، رئيس أساقفة لأبرشيّة هيلانو، حل
 عين عميدا للكايّة البيبليّة（وما

عرْف الأب أوكَالاًّانا بأنه البحاثة الشهير في الحقل العلهي، خاصة في مادة البابيرولوجيً والباليوغرافيَّا اليونانيّة؛ وفي هذا السياق نذكر أنه أسّس مجلّة》الدراسات البابيرولوجيّة《．له مؤلفات عديدة جداً في هجال اختصاصه، وحصراً
فيى العدد الجديد والعصر الكلاسيكي.


للـحـديث عن نو الكنيسة في اورشليـم

ورن عالمات نوّ الكنيسة في أنطاكيا،
قُرار هذه الاخيرة مساعدهة المعوزين في
 كا كا كانت كنيسة اورشليم تسسهر على أن

 فنمت بذلك نوواً كبيرا．
وهن عالمات نوّ الكنيسة في أنطاكيا
 SYY اورشليم（أع
 أنطاكيا في نوّ الكنيسة، هي بحيء شاول اليها، وكأن الكاتب يعد القـارئ لـكل


₹- خاتمة
 اورُشليم الى انطاكية، والتنويه عن النموّ

 الخا لا لا يزال يتحقِّ في تاريخ ال＜نيسة، لأن

 كل منَّا بتحقيق هنا الخُطط، ففي ذلك حياة！

## 8008



الأخت باسمة الخوري الأنطرنية

النذين يعتبرهم كتاب أعمال الرسل أنبياء


 برنابا' بولس الى اتطاكيا (TO:11)، فساهم بشكل جذري بانتناح الجماءة نـحو الؤنينين وبتحررها ما من أحكام
الشريعة.

دخلت انطاكيا تاريح الكنيسة لأنها
 الــهودي لتّكِل جماعة متحررة من


 ســائــأُ دون مــاز ع في ذلك الـوقت. فهـت جماعمة انطاكيا أن المسبحية
 بذاتها، وبأن التُريعة ليست شرطاً مسبفقًاً.

1- أهميّة جماعة انطاكيـا ومعناها ب-انظاكيا المسيحية بالنسبة إلى المسيحية
يعطي كتاب أعمال الرسل صورة عالم عامة
 روما، مع التوقف عند عطة مهمْة وأساسية، هي انطاكيا حيث أَنـذ تلاميلذ يسوع عإمـم

 أذّت، بحسب بؤس، الل بحمع أورثليمر وانتاح الكنيسة بشكل نهائي على الأم. كانت انطاكيـا في بارايات المسيحية
 الالمبراطـوريـة الـرومـانـيـة بـعـا روبـا والاسكندرية. وكانت الـماعة اليهودية فيها مزددهرة ومنفتحة ومسالـة، وقد قبلت، بحسب فلافيوس يوسيفوس، العايد من الوثنيين كدخلاء غير غتونين








العـودة الى الخمـع الـيـهودي، وهل هذه الجمـاعات الجمديـدة هي عـلى مستوى عينه مح الجماعات الأولى؟ وقد قررت
 ودعم وجهة النظر الانطاكية مع جماعة

 الانطاكيين الى 》العبودية）（أي الُّودة الى أحكام الشريعة）بعد أن عرفوا＞الخرية بيسوع المُسيح＂،
 الوثني تطوّراً اغير منتظر وحدثا مهماً جداً الما أسفـرت عنـه سلسلة من المشاكـل لأن الجماعة الأولى كانت جماعة عافظة في قلب البُتمع اليُهودي．فانفتاح المسيحية على العا مل الوثني（أع
 بين التلاميذ الأوائل حول ضرورة فرض
 وجوب ذلك؛ ثم الاعتراف بالجماعات المسيـحيـة من أصل وثنـي نتـيجة لمخمع أورشـليم، تكشف لنـا الأنمـية الكمبرى والأساسية التي لعبتها أنطاكيا في توجيه الكنيسة نحو الأيم．

## ६－ع－أنطاكيا الى العالم


 في كـل المـاللك الشُرقيـة، فامتـدّت من
 والبعض الآنحر الم اليونانيين في انطاكيا．
 بتصرُفون كمهجْرِين غرباء وخائفين في
 البشارة الى الجميع． يخبر لوقا أن المشتبتين بدأوا في انـيا انطاكيا

 للتنفكير والتحضير قبل اعالان الكلمةم
 أصبحت الرسالة اذاً ملازمة للمسيحية، فقـد جعل الالنطأكيون، الذين يلدين وينون


 ان انطاكيا كانت مركزأ حورياً للادارة
 سوريا الرومانية، انطلق الاثنان إلي قبرس
 ولسترة ودربة قبل أن يعودا الى انطاكيا

 المسبيحية الوثنية انطا（قأ من انطاكيا


 الأولى بشـكــل أســاسـي：هــلـعمكـن للمسيحية أن ترتكز على الإمعان بالمُسيع فـنـط بـغض النظطر عن الشُـريعـة ودون

 مسؤولية حمل البشارة للأم على أساس
 تحتمت جماعة انطاكيا بشكل نهائي تاريخ الكنيسة من حيث قيامها بالخطورة

《有

 العماد، دون فرض الختانتانة كشرط مسبق،
 الخالـق الموعـود لـلأزمــــة الأخيرة، وانـه انتمى بالمسيح الى جماعة نهاية الأزمنة، بغضّ النظر عن انتمائه الماضي．

## r－انطاكيا وتو جهّها الر سولي

نحن لا نلك تاريخاً علمياً مككوباً عن عن بداية الر سالة الانطاكية، لكن مكنتا فهـ بعض مـا حدث مـن خالال المعلومات الخدودة التي يعطهها لوقا في أع
ry-19.
 الاضضطهاد الذي عاناه تلاميذ يسوع ع ئ
 السامرة الى أنطاكيا）، ويضع فِّ الإطار
 اورثـليم، وما قام به فيلبس في السامرة،










كنيسة القدّيس بطرس وبرلس، أنطاكيا

شرق الفرات وقطعت بالاد الفرس وصولا
 العرب بحراْ

أسئلة كثيرة لا تزال عالقة حول انتشار المسيحية في بداياتها، لكن الواضتح أن أن الكنيسة الأُولى وجدت في أنطاكيا نقطة أنطا(ق جايدة تُتمثل بالتفلّلت من قيود اليهودية ولانفتاح على العا م أجمع. ألمن في أنطـاكيـا انفتتح المسـيتيون على روح العنصرة، فكانت لfمه الخرأة لبدء مسيرة

 بشرى الخياة والخالاص للعا م أجمع.

## 8008



ولأوّل مرّة في أنطاكيا（رسل
 （YA


 الم الم


 ． كتب بـطرسُ رسـالتُـه الأولى بين سـنـة を 7 ، تاريخ اضطهاد نيرون للمسبيحيّن، وسنة 7V 6 تاريخ استشهجاد رأس الرسل． أعطى ذكرُ المسيحيّيْن للرسالة بعذا عاعالئّا، ، كون المسيح قد أتى من أْحل ابلمميع،
 شـامل ．فان كان نصرَ بطرس قِد انتهي بين








 ： 1 V ！ $0: 10$（r）： 11 ！！0： 1 ． （1）






 مواضع：1－عندما يشبـد لوقا على أنٌ الـتابعين حـيـاة يسو ع دُعُوا مسـيـحيّن

## مقدّمة










 معاني أسـمى．بولس دعاهم مي دفاعه



 ：1r $!1 \mathrm{~V}: 1 \mathrm{~T}!\mathrm{r} .: 9!7: r!10$
 L．

Michael J．Wilkins，＂Christian＂，dans The Anchor Bible Dictionary，vol．1，A－C，Copyright by Doubleday：USA 1992，p．925．－1 ＂Christian＂，dans Illustrated Dictionary of Bible Life \＆Times，ed．Reader＇s Digest Association：Philippine 1997，p．72．－r Xavier Leon－Dufour，＂Chrétiens＂，dans Dictionnaire du Nonveau Testament，Seuil：Paris 1996，p．167．－r Michael J．Wilkins，＂Christian＂，op．cit．，p．925．－ La Bible de Jèrusalem，Nouvelle édition revue et corrigée（Cerf：Paris 1998）1961．－o r．．．r／1ヶ عدد

 وْ r－أصحاب تلك（（الطريقة）） لقد دعا＇وقا المسيـحيّيّن في أنطـاكيا
 （ $(1: 7) 《 \dot{ـ}$ ـ
 و＂


 بفضله أصبحوا أخوة، وقلدّيسبين．كان هـمُ القّديس لوقا أن يوحِّد بين المسِحيّة وبِّن يسوع عالمسيح، الذي منه نالت هـا هذا

 ومعهما برنابا ولوقا وسيلا وأبوكُوس،

 حائمًا، ولنذلك استحقُوا أن يحملوا النوا اسم
 المسيـحيّيْن سوى أولئك الذين يعلنون النـون

 فيليكس الوالي على علم تامٌ بالطريقة＂ （رسل Y\＆（ $)$ （ 9


 مسيحيُ روما أنْ هذه پاالملّة تلقى هقاومةً





 المسـيـح الـيوم لا يـخطر فيز البال سوى

 لقـد طُبٌق على تـاماميذ يسوع عالمسيِح


 العبارة وقد طبَّقها على نفسِهُ كـ يقول




 O



 جمليئيل قد أشار على البُلسِ أَنه انْ كان

 وكما كان مصير يهوذا الجليلي（رسل ه ه： （TV


 جديدة في البعد المسكوني لفهورم كلمة
 المسـيح، الذّي حمّله مسؤولِّة الرعاية．


 مبشر الأم．


 وكأنٍّه أصبح، كونُه للمسيح، عالئيا، أي
 والوطني واللغوي، فهو مع المسيح الكّل وي الكلّ．

1－1（（مسيحيّون））، كما المسيح
كـــمـة 》مســـحع＜ات ات أصـل عبري،
משنّח－مُشَيَح، وهو الشُّخصص المدهون بالزّيت．انتقلت هذه الكار الكلمة الى اللغة اليونانيّة تّت عبارة：Xplo



 وعلى وريث عرشهـ．أنت هنا هنه الككلمة من التر جمـة السبعينيّة التي استعملتـه
 حانيّال 9：Y0 ب．عندما استعملته كتبُ
 التـعـريـف وهي تقصـل المُسيـع كمـا استُعمل تي كتب العهد القديم، ولكنى
．1：1ヶ！ $1: 1$ ． 1 ．


القدس، وتكونون شهودي فيُ أورشليم،' ويِ كل" اليهوديّة والسامرة، حتّى أقاصي
 يقسـمـلـوقا كتـاب أعـمـال الرسلـ الـلى قسمين: أعمـال بطرس ومعاونيه ( ) أل أل
 (Y
 مسيحيّيْن من أصل يوناني. لعب بولس
 الكنيسة. ولهنا م متققد الكنيسة هويّها


 كتاب أعمال الرسل ورشة عمل كنسيِّ
 كانت أورشلئمْ ترمز إلى نـأريخ إسرائئلـ

 . مسكؤنِّة المسيحيّة، .

## 8008

T/ب. (الطريقة)) حياة جديدة

 تعني سلوكُ طريق مغاير لِّمَا ألفت عليه

 والأمثال، عبر حياته مع الناس في كل"
 تنفقَد المسحـوقين، أقام الموتى، وصُلـبَ وهو بريء، أصبح مدرسة يتّلمذ فيها مَا مَنْ يشـاء دون استـنـناءعلـلى الاطـالاق مـنـا



 قدس الله عندما قدُم ذاتَه على الصَ الصُليب $: 1$ b






## خاتّة

كان واضـحًا للقَدَيس لوقا ملـى انتشار البشارة بسبب اتساع هنه الحر الـا خلقتها الجماعة المسيحيّة في أنطاكيا بعد
 أسطفانوس؛ رأى فيه لوقا إبازاز في عمل التبشير بـاسـم يسوع ع القائئم مبن الموت، رغم الاضطهاد القائم ضذّهم كلهُم دون



كانت التهمة التي أُلصقَت بالمسيحيّنِن،

 آخر، هو يسو ع، (رسل V:

 الـيهود، أو الهـيكل، أو قيصر! !ا (رسل)
 قائلا: "انِّيٍ أعِدُ اله آبائي على الطريقة

 ويتوقُعون، قيامةُ للأبرار والفُجَار . ولهذا أجاهـلُ النفسَِ لأنعمَ دائمًا بضمير سليم


「/أ. (الطريقةة) في حساب بولس الرُّسول
 عاشها النذين سمعوا تعالْمٍ يسو ع فتـعوه،
 باشروا بتطبيق ما تعلأموه؛ فلدى الكالام على أبولُوس كتب لوقا: 》وققد تعلُّم طريقة




 شهُر بها اليهود للدى الجمع (رسل 9 أ


 لقائه به على طريق دمشق را ع اح يدافع عنها
 بشراسة، وصلت القضيّة إلى أمام الولام


Bowker J., Le grand livre de la Bible, Les Actes des Apôtres (Cerf: Paris 1999). - $\Lambda$



أ. جورج جوَّام البولسي

من الكتاب! انَّ مثل هذا الجواب يكسب
 الـكتـاب والكانـبا ؛ وفي هـنـين حـجّة كبرى لمن يسأل الكتاب حجّة.
 الاستغراب قائمة! ففي قائمة التُمامسانـة السبعة النذين أقامهـم الرّرسل خدّاماماً يولون أرامل اليونانيّيّن عنايتهـم أحدهمب، وهو
 (0:7) . ويدلّ مثل هذا التفصيل في المبر على قيام جالِية أنطاكيا في أورشليم، منذ الـقـديع، مـا لُبـثت أن أن اعتـنـقت الايمان
 اختيار نيقولاوس سوى دليل على قدم هنه الجالية في وسط بلاد فلسطين، إلى جانب غيرها من الباليات. فاذا استوىى

 الألخـوة [إلى اختـيار ] سبعة رجال

 للمهتدين الخديثي العهد، الذين شاهـدا
 بأنفسهم. الزَ أنَّ السؤال لا لا يني عالقِّا على حبل النـقـاش: هل يصل بنـا ذكر

في الأسطر القّادمة، نحاول أن نعمل فكرنا في هذه المسألة. انَّ مرجع قراءتيا
 الأعمال . وما سبوف نحاول أن أن نبيّنه عبر هذه الأطالعة مكانة أنطاكيا الفريدة في

 التاريخ المسـحيحي"

1- أسلوب لوقا الإنشائيَ في الرواية: † م يورد لوقا ذكر قوم أنطاكيّين في قائمة



 منبت كُؤا، الكاتب الأنطاكي"، ورٍإوي هنه الأحداث عينها. وما يدعو حقاً الـي الاستغراب في هذا الموضوع تعداد لؤوا ذكر أقوام قد أنتوا أورشليم من أوطانهـم البعيدة، وِكتم الخبر عن ذكر الأنطاكِيّنِا لا شاكَ أنَّ جواب قارئنا قاطع مبين: فقّ
 تالاقت في أثناء وقوع عالحدث، وكان أمينا في نتله إلينا كمؤرّخ مسيحيّ. لنكلك، أعرض عُن ذكر مواطنيه في هذا الموضع

## مقدمة

ليس، ربّما، للدى أحدنا شـكَ فِّ دور أنطـاكيا الريـادي" في انطـالقة الرسالة
 نار شعلتها موت الربن يسوع وقيامته. فما كادت سنوات قليلة أن تنقضي على الحدث الخالاصي ابخليل حتى عمّ الإيمان به أرجاء مترامية من البقاع و والأصقاع عو في
 التقوى. وقد حدث ذلك غداة العنصرة، على حسب الرواية الشريفة التي ينُقلها لنا سفر الأعمال، فآمن بالربَ يسوبع تلو عظة: بطرس الرسول 》
 المحجزة أورشليم. بل هي أورشليم، ثانية،
 السـامرة مثـالا، اذأرسلت الجماعـاعة ثـمّة



 الرسالة فقد يبدو أمراً قد أغفل التارياريخ، أو
 ما، تيّل المى إحياء بحد الكنائس الشرقِّة

كـيـليكيـة، المقيمـونون مثـلـه في المديـنة
 على أثر اهتدائهم قبله هِي يوم الحنصرة. هذا الجانب العلوي من دور بولس هو سـبب استـدارة الكـاتب الانشـائيّبة، اذ أسقط، في اعتقادنا، ذكر أهل كيليكئة يوم العنصرة، ثمّ بادر إلى ذكرهم عـم عند كا(مه على بحمع في أورشُليه.

## Y- جماعة أنطاكيا ودورها

 كيليكيـة، ولكىن مُا شأنه و الـديثناعن أنطاكيا. أنـا نتتقلد، بالحقيقة، أنْ ما قلناه أعلاه بخضصوص أسلوب لوقا في اغفاله
 أنطاكيا أيضاً. أمّا حجّتنا في هذا فذكر اسم نقولاوس في ما بين الرجال الساليعة النذين انتدبتهم جماعة اليون اليونانيّين للقيام



 عاصمة كيليكية. فاذا كان لوقا ألغفل
 فـحو/ها أعالام، فما ترى سبـب اغنا اغفاله اسم أنطاكيا عندما سرد لائحة الشُشوب
في يوم العنصرة؟
 الـكاتب لوقـا في مـعرضض كـالمهٍ عـلى
 مزيد توضيح. ونراهٍ يلقي على نقولاوس الصفة عينها، ححدّداً أنهّ أنطاكي". أفيعقل، بعد هذا، أن يكون استئناء الأنطاكيّيّن منِ قائمـةٍ الشُعوب، يوم العنصرة، سهورا

 نعتقـد بـأنّ اسِقـاط لوقا ذكر اسمهـمـ

في ما لا حيلة للبحث هنا سوى الركون
 نُرى أنَّ الاعتبار الأول لا يصمد طويالا ، نظر الـ عناية الكاتب فيات في حشده أسماء الشعوبُ التي شهجات على وقوع عالحدث
 بالاعتبار الثالث اذ تبرز صعببة، آنئذ،

 شُعوب أَخرى، كيفُ 'م يحضروا معهم إلى عيد الخمسبن فيـمـا يـالزمهونهـم في أحتفالات الخمع! وبالثالي، يغلب علينا الاعتقاد بالثقول انّ اسقاط أهل كيليكية
 احتشدت فِ يوم العنصرة جاء عن قِصد الكاتب. ولكـن، مـا غـايتـه من فعـلته الإنشائيّة هذه؟
 وطرسوس هنه عاصمة مقاطعة كيليكِية:
 بالعديد من اليهود الغيورين؛ وهو الأمر الني يفسّر كنا قيام بممع كان يتردّد اليه



 موسى والأنبياء. واذ يوشاك لوقا أن يروي
 نوّهداً بـها لمدخولثّشاول بولس مسرح

 كيليكية من قائمة الشُشُوب التي أوردها وِّ يوم العنصرة. أمّا غايته فجليّة للبيان: إنه يبغني اعـالاء دور شـاول ليوم اهتـدائه (T:9). بتـدخّـل هـبـاشـر هـن النـاهض من بين الأموات. وم يكن بنو موطنه من أهل

نقولاوس، الأنطاكي" الختد، المى استنتاج
 مسيحيّة أولى؟ يقول لوقا في $9: 7$ باحتمال الاذزعاء كثثل هذا الظّن. فهو يشير إلى وجود بحمع


 عن البيان بأنَّ قيّام هذا البِمع ذورأهداف ثالاثة:

أ- فقـد كـان يرتـاده أبنـاء الجاليـات اليهوديّة التي استقرّت ني فلسطبي منذ
 يألفها اليهود المقيمون؛ ب- كـما كان الـــهـود الخجَاج، أو
 يختلفون إليه لإمام واجبهـ الدينيّ؛ ج- كـنلك، كـان المتعـاطفـون مع الطقعوس اليهـودِّة من سائر الشعوبِ
 يستمعوا الي أتُعالِم الدينيّة التي يلقيها عليهم معتلّمون متضلّعونون. من ناحية أخرى، لا يجد القارئ صعوبة في مقارنة يجريها بنفسه بين لائحة الذين يرتادونا
 ولائحة الشُعوب التي حظيت .مشاهـاهة حـدث الـعنصـرة: ان سـكان مـنـطقة كيليكية وحدهم م مئرد ذكرهم في قائمة


 يغفل لوقا ذكر اسم أهل كيليكية في قائمة الـذين يعـّون بـحقّ مسيـحيِي السـاعةٍ الأولى من تاريخ الكنيسة؟ أيكون سهواً منه، عابراً، أو هو استا اسقاط عن قصدو؟ أم هو، يا ترى، رؤية تاريخيّيّة مطابقة للواقع؟


كنيسة-مغارة مار بطرس في أنطاكيا

متعمّد. وأما غايته من وراء ذلك فابراز دور أنطاكيا الريادي في تاريخ الكنيسُة،
 الـقـول ان خحروج أنـطـأكـيـا إلى ســاحـة

 فكما انطلق بطرس ومن معه الى الرسالة،
 الققد عليهم يوم الخمسيُن، هـكا وان حال في أنططاكيا. فـمنـها انطلقت انـت كـنـيسـة الرسـالة الى الـعـا م! الـهـلينـيّ، مـن البـاب الواسع علىى حدَّ قولنا. انّ لوقا راوية بارع. وما براعته الأدبيّة

 الأحـلاث نفسـهـا وقـد تنعاقبت بطريقة مـنهـلـة. ألا يـحسـ، بـالـتـالي، أن يـعيـا" الراوي لمها نظر الى أسبابها الخفيّة؟ واذ يفعل هنا، لا يبقى كاتبا على هامش ما يرويه، وانمّا يغدو كاتبا لما مانـا مؤمنا وموقنا أنّ هذه ألأحداث ما كان لها أن تُتمّ لولا عمل الالـ فيها!

8005



القس عيسى دياب

＂وكان في أنطـاكـيا في اللكنيسة هنـاك الك أنبياءومتلمون، برنابانـا وسمعان، النـي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني ومناين، الذي تربى مع هيرودس، رئيس الربع،
 تُظّهر هنه الصورة لنا الما المستوى الرو المي والمكانة الرفيعة، التي وصلت اليها كنيسة أنطاكيا．كان يوجد فيّانيها قادُة روحيون رفيعو المستوى، من أصحاباب المواهب والـرؤى．فـو وجود شــخص مـنـل منــاين
 مكانة هذه الكنيسة الاجتماعية، بالرغم من أن المسيحية، في بداية عهدها، م جّذب الا فقـراء الشـعب والمضططهـدين والمقهورين．لقد ظهرت الوظائف（أنبياء ومعلمون）التي كانت متمثلة بخـدمة
》النيـجر＜（أسود）ؤلوكيوس، وكالاهما من القيروان（》（ثحات الحالية الواقعة على بعد \＆Y ك كلم شرقي بنغازي في

 هذه الكنيسة بنت جسورا امع كنائس في في البلدان البعيدة．وعممل الصورة تـدل على


أورشليم．فان كانت هنه الكنيسة الأم للـيهـود المسيـحيين، أصبحت أنطاكيا
 وهناك، في أنطاكيا، دُعي أتباع يسوع


 المسيحيين مدينون باسمنا لهنهه الكنيسة المباركة．
 الئونان وآراميي سوريا، كان عملا رائدا واندا
 المهمة، اذذ أنهم كانوا ما زالوا مشبعبين بـالـفكـرُ الـــهودوي العنصري، أي أن
 الفكرة اللاّ بعد أن لبى الرسول بطرّ دعـوة كُرنيـلـيوس، قائد المئة الروماني،


 أن تُسُجُل لكنيسة أنطاكيا． أصبحت كنيسة أنطاكيا عطط الأنظار، فقصدها أنبياء وقادة من أورشليم：برن أبرنابا
 كتب الطبيب لوقاعن هذه الكنيسة：

1－الكنيسة الأنطاكيّة：شعبها ولاهوتها في الوقت الذي كان فيه الرب يتعامل مع بولس على طريقته، كانت الكنيسة تتعرض لأحـداث شتى．بعد أن انتهت المواجهة بين بممع السنهـهريع واستيفانوس
 ليطال مسيحيي أورشلمه، وبتتيجته، تهجر الانجر

 أنـطــاكــيـا．في هــنـه الأمـاكـن، شـرع ع
 يكونوا يقاربون الا اليهود، ظنّاً منهـم أن
 قسمـا من هؤلاء المسيـحيين المضطهـدين》اللاجئين《، وكانوٍ على ما ما يظهر يهودا
 أنطاكيا كانوا يبشرون الوثنـيين اليونانيين

 كنيسة كانت خليطاً من المسيحيين الندين أتوا من خلفيةٍ تهودية أو من خلفية يونية يونانية، بالاضافة، طبعا، المى المهتدين من السوريين الأنُطاكيين（أع ع أ أ） نت كنيسة أنطاكيا بسرعة، وأصبحت الانتا تُضاهي أكبر كنيسة آنذاكُ، هي كنيسة

## 㘳等

علي بشيء．بل بالعكس، اذ رأوري أني اؤتمنت عـلى ابخيل الغرلة، كما بـا بطرس

 لرسالة الأم．فاذ علم بالنعمة المعطاة لي

 لنكون نحن لالأم وأما هـم فللنتانانه（غل （و）Y



 بولس لكي يحقق دعوته بحسب رؤياه： كـيسـة منــاسبـة ومشتجعة（أنطاكيا）، ، ورسالة للأُم موافق عليها من قبل الرسل فيّ الكنيسة الأم ．
＂وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك
 الـرب ويصـومون، قال الـروح القـدس： إرزوا لي برنابا وشاول（بولس）للعمل ألذي دعوتهـهـا الـيه．فصـاموا حينئن وصـلوا ووضعوأعـلـيهمـا الأيـادي ثـم
 كانت أنطاكيا الكنيسة الأم، الكنيسة الـيس المرسِلة بالنسبة إلى بولس، وكان، كانِّ كلما ذهب في رحلة تُشتيرية، يعود اليها ليشرك
 المفرحة، وبالثّمار الكثيرة

 أنطاكيا حيث كانا قد أُسلما آلى نعمة ألكه

 وانه فتح للأم باب الإمانان．وأقاما هناك

 هذه المعلومة دقيقة، وفِّ اغلب ألظِ هِ


 اها
 بُعَيد اهتدائه، بعد أن تَ تركُ دمشق وذهِ
 حيث قال لـ الرب في الرؤيا：》اذهب
 وجّاء الوقت لئتواجل بولس في أنطاكيا أمام جمهور من 》الأعاء، انها الفرصة السانحة لـ ليحقت دعوته في أنطاكيا، التي منها سيُرسَل، واليها سيعونود．

 أنطاكيا وفدأ لتفقد المسيحيين في المدينة الثقدسة（أ
 عن زيارة قأم بها وبرناباب، برفقة تيطس، الى أورشليم بينما كانا يعمالان معا في أنطاكيا（乏 اسنة بعد الزيارة الأخيرة أو أو بعد اهتدائه）．ويُغيد بولّس بأنه قام بهامنها الزيارة بناء لاعلان له من الربا وبـ ونفهرم
 البعض في أورشليمه اعترضوا على الر سالة

 ولا تنـاسب المّسيـحيين الـيهُوْ المتزمْتّين


 وعرضت عليهم الإخيل الني أكرز به بين الأم ．．．فان هؤلأ المعتبرين م يشيروا

طموحات قادة كنيسة أنطاكيا الروحية وشعورهم بالمسؤولية بجاه الوثنيين تتحاوز
 البعيد．لقد كان ارسال الر بولس وبيرنابابا من أنطاكيا في الر حلةٔ الارسالية الأولى عملا
 أورشلمه ！＋تفكر بأخلذ هذه المبادرة．لا لا
 قيادة كنسية ذات رؤية وشعور بالمسؤولية والالتزام في رسالة يسوع المُسيح．

## Y－بولس في أنطاكيا ومنها

 المسيحية بينما كان في طريقه الى دمشقُ، وبعد دمشق ذهب الى العربيّة．ثم بعا أربعة عشر سنة ذهبُ الى أورشليم حيث

 طرسوس يمارس حياته العادية．
 حدوث الانتعاش الروحي في أنطاكيا، أرسلت اليهم برنابا 》الذي انـا أتى ورأى نعمة اللةٔ فرح ووعظ ابلجميع أن يثبتوا في

 وعندما رأى برنابا أن المسؤولية تزداد
 الى طرسوس، ولاّا وُجد بولس، أتى به الى الى أنطاكيا．وفي كنيسة أنطاكيا عمل برنأنابا وبولّس معا سنة كاملة．

F．F．Bruce هناك، من أنطاكيا．يظن انه، خلال الفترة المّتدة من ذها ماب با بولس
 أُنطاكيا（ 1 سنة）، حدثت له الرؤيا التّي

الأمر، فولدت كنائس عديدة بين الأمر．

 المسير قلدما في رسالته الانخيلية المتميزة． فأنطاكيا مستود ع وعرك كلُصياغة خطاب مسيحي موجه الى الأمر．نظن بأن رؤية بولس وتكريس نفسه لتُشير الوثئيين من الأأم ما هما الأ نتّاج الكنيسة الأنطاكية． وبالفـعل، فهـي أول كنيسـة قبلت في الـو عضويتها مؤمنين من اصل غير يهودي، وبولس المشبع بالفكر اليهودي، قد خام هؤلاء المؤمنين في كنيسة أنطاكيا．وقد ظـهـر أن هـؤلاء المؤمـنين الأميين كـانـوا يتمتعون بايمان عميق وسيرة مقـدسة،
 أثرا طيبا، فرأى أمامه مثالا حيا أقنعه بأنه بامكان الأميين أن يدخلوا أنوا العهد، وان
 أعـده اللـه للمششر．ان تركيبة الكنيسـة
 ميزاً م ميكن معروفاً قبل ذلك في الكنيسة المسيحية．وهنا اللاهوت المميز ترك كـ في بولس أثرا فريدا صنغ شخصصيته وخامته ورسائله．



 الأنـطـاكي، ولـو عـاد الأمـر الى كنـيسـة
 المْتمع اليهودي، أو لكانت المُسيحية قد أصـبحت فـرقة يـهـوديـة．ان أنطـاكـيا أِيا


أخرجت المسيحية من براثن اليهودية．
ثانياً：التنظيم الكنسي اذا تتبعنا رحلات بولس التُشيرية بحد

ذلك المشههد البديع عندما فرزته الكنيسة الأنطاكية لخدمة التُشير والكرازمة وتبشير الكنائس في ما وراء البحار و وكانت لهناهنه الذكرى أثرها النوستابلمي والدينامي فيا دعوته．

لا لا ندري من أثّر في الآخرى، بين بولس
 الروحانية الأنطاكية كانت جزئيا نتيجة خحدمة بولس النذي بـح في نقل روحانيته ورؤيوَيته الى الكنيسة وقادتها، ولكّن، وني

 شـك أن هانه النتيجة الجيدة، كانت ولِيدة انسـجام تام بين رؤية بولس ودعوته بواسطة اللـه، من جهـة، والرورحانية الأنطاكية المنeتحة والمسؤولة، من جهة ثانية． ان النـاخ الكروحي والتعليمـ الـلاهوتي وروح التشجيع التي تهيأت لبورِ فـ كنيسة أنطاكيا، أعطته دفعا كبيرا وكان لها الأثّر الكبير الدائم الداعم في حياة بولس الشخصصية وعمله الرسولي．ما ها هي


الرسول بولس وخحدمته؟

## أَوَلْا ：الانفتاح على الأزم





 الانفتاح على الأمه، هل هو رؤية بولس نقـلهـا الى الكنيسة الأنطـاكية خـلالل خحمته فيها ؟ أم هو فر ادة أنطاكيا تأثر بها بولس؟؟ الله أعلم．ما نعرفه هو أنه حصل التزاوج بين بولس وأنطاكيا حول هـا

زمانا ليس بقليل مع التا（ميذ）（أ ع \＆1：
．（YАーケ7
 التُشيرية الأولى، حلث أن 》انحار قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الأخبوة أنه،



 أنطاكيا لهذا التعلمه، وقام جدل عقيم مع
 سا（مها واتفاقها، الأمر الذي أدى لألنى


 المْمع ئ أورشليم، سنة 9 ٪／． 0 وانتصر

 وكالعـادة، عـاد الرسولان الـ أنطاكيا،


 حفظ المسـيـحيـة مـن أن تصبح احـدى الفرق اليهودية． أرسلت كنيسة أنطاكيا الرّرسول بولس
 （ الكنيسة هناكُ بعد الر حلتين التُشيريتّين

 الرحلة الثـالثة فالم يعد الى أنطاكيا لألنه ألثقي القبض عليه في أورشُشليم، وهوٍ أسير أُرسل الى روما حيث بقي مسـحونا حتى نهاية سفر الأعمال ．
 اليه، وفي كل ظرف مر به، لطالما تذكر

عندهم واطاْاقهم لخدمة الله من أحل أن يعرف كلُ بشر خالاص الرب．هل نعود،

الأنطاكية الثمينة؟

ع－خاتّة
ان قصة 》بـولس وأنطـاكيـا《 ترينـا كـم تستُطيع كنيسة عحلية أن تؤثر في أبنائها من أجل تنميتهم وععمهم وبلورة الرؤيا

 بالرغم من خلافهما العابر في أنطاكيا
 عايدة ورضع لها أشكالا تنظيمية؛ فكان

 العقيدة．نحطئ اذا ظنّا أن هذا كله من وضع بولس، بل لا بد أن يكون للكنيسة التم تدرب وخدم ميها بولس دور فِ هذه الأثشكال التنظيمية．

ثالثاً：التبّير المر سلي
 مسيحية في أنطاكيأ، وأرسل أول مـرســل مســـــحي مـن كنيسة أنطاكـيـا العـمـلـ المرسلي استنباط انطاكي．لا نستطيع أن نعرفُمْدى تُمّل كنيسة أنطاكيا المسؤؤلية
 المسرؤولية المعنوية، الروحية
 أكمل وجه．نعرف أن بولس كان يتكل على نفسه وعلى
 مصاريفه، ونعرف أنه كان
 الكنائس، لكن نعرف أيضا أنه كان، فِّ نهاية كل رحلة تبشيرية، يعود الى أنطاكيا لـططلع المسؤولين على النتائج
 والنصـائتح．فنـي المالان
 وبرنـابا بشأن يو ينا ما مرقس （أُ（ ） أن تُكون أنطاكيا قد تَملت مسؤولـياتها وساهمـتمت فِ وضع الخل．


أ. أيّوب شهوان

 اليوناني الأنطاكي الني يُنسب غالباً الى لوقيـانوس، هـو على الأرجح ذاته النذي استعمله قبله يوسيفوسٍ، والنّي يبدو أنٍ

 في أنطاكياَ، يتّقّن العبريّة، وتيودوريتوس
 يتتقال معلّمه، متّهماً اياه بأنه يهودي أكئر
 ينبانون المنهجيّة الأليغوريّة.
يقول أوسابيوس، مؤرّخ الكنيسة، انـ

 الأليغوريةّة. وكتِب أوسططاطيوس، أسقف أنططاكيا، بحثا ضا ألوريـا فيه على حرفيّهته أحيانانا، وعلى مَيله الى الأليغوريّة بشكل عام.

 مؤلِّا تحت عنوران : ما الفرق بين التيوريًا


 مُصري، يُلعَى نيبُوس (Nepos)، مؤلًّفًا تحت عنوان : دحضض الأليغزريين. كذلك
 القِديس ايرونيموس شيئا فشيئًا، ليمحصن

 تأترت فيـه الكـنـيسة بالبخمع اليـرهودي
 حرقي" في تفسير الكتاب المقلدس. هذا ما حصل في أنطاكيا؛ فلقد كانت ابخماعة اليهوديّة قد أثّرت تيها فيها طوال قرون، وإلى حلد كبير. أول عمل تفسيري صادر الـور عـن هـأه المبرسة ومتتوفر بين أيـدينـا، هـو تفسير تايوفيلوس الأنطاكي لسفر التكوين،

وهو يستوحي في ذلك المعلمين اليهود. في الـقـرن الثـالث كـان يُقـال ان تشـدد بـولس الشـاموشـاطـي (Samosate ) ئي


1- مقدمة تُّشل مـدرسة أنطـاكيا نوعاًا من پردة
 الاسكندري من حيث التوجهَ فِي تفسير


 التشديد أكثّر أو أقل على توجهَ كل منهما:
 كبيرإعلى آباء الكنـيسة، وعلى القترون الوسطى لاحقاً. ان المسألة البارزة بالنسبة الى مدرسة أنطاكيأ هي مشكلة النبوءة، أي

 التوفيق بين نصوص نوذجيّة من العهد القديع لا تضضمن أي ملولول كريستونوجي،
وبين تنسير مسيحاني لذات النصوص؟
r- بمدرسة أنطاكيا تقاوم ألّيغوريةً الإسكندرية'
 لـلكتـاب المقدس متـاومة شـديدة فـ
G. Bardy, art. "Marcion", SDB V (1957); J. KNOX, Marcion and the NT (Chicago, 1942). * Robert M. Grant, L'interptrétation de la Bible, des origines chrétiennes à nos jours (Seuil: Paris 1967) 76-86. -1 A. Vaccari, "I fattori della esegesi geronimiana", Biblica I (1920) 457ss. -r C. H. Kraeling, "The Jewish Community of Antioch", JBC 51 (1932) 130ss. -r

هـ－ما العلالةة بين الحلثين الأول والثاني؟ بالـنسبة الى تيودوروس المبسوسطي، الميك،
 اذا، في البداية نبوءة بالكلمة، ثم حدث تُـاريـختحي، وفي ذات الـوقت نموذجي، ونصـل أخيرا－المر حـلـة الثــالـثـة－الى
التتميم الكامل .

هل يخلط الانطاكيون بين 》الْنموِّج، و والنبوءة＜؟ ينكر تيودوروس هنا الأمر ：
 بالكلمات، انمّا في معناها الماص، وانمّا
 إِعُلُ عن الحدث بواسطة الكلمات من أجل الواقع أو الأشخاصر المعنيّيْن．هو
 النهبي الفم بين نوذجين من النبوءات ： واحدة بالكلمات، وأخرى بالوقائع．

و－اضافة الى ذلك، يؤكد الذهبي الفم
 ثاث ：

1－ينبني تقسرير بعضها فقط بالمعنى
الخر في (تك (1)؛

 r－والجعض، أخخر اً، بالمعنى الألِّلْور ري：

لكدينا هنا الآستعارة（métaphore） ليجر ي التشُديد على المكنى الألّيْغو ري، لأن الثفسير البيبلي الهبري المعاصر كاني
 هناكُ رغبة في التميزيز عن مغالاة كهذه ز－يـقِّل الذنهبي الفـم بأنه، من أجل
 الثقدس بالكتاب المقدس فقّط، وإلا أضحى

مدرستّه 》＂تيوريّا《（théoria）، أي طريقة
 الصعب تُديـد هـنه 》التيورينا＜＜＜فاذا ما ما تكلمنا عليها بشكا بلـ عام، تُتني نُظريّة الثّيوريّا《، التأمل، الرؤيا．في إطار بيبلي،
 على علاقة مع الرؤيا النبويّة لدى الكاتِ اتب الملهمه．ين الواقع، لإ يعطي الانطاكيون ذاتهم تَديداً موحِّاً، وحتى اليوم تِّقى
 يلي بعض خصائص 》الثيوريا《، ： أَ يرى النبي مسبقاً حدثأً تاريخياً
 المعنى الحرفيا．

ب－مع هذا، يدركِ النبي أن هذا الأمر التاريخي كِيس هدفاً بحا ذاتها با بل هو هو
 وكخطوطِ عريضٍة للواقع الكَاملِ．هنا الامنى الثناي أيضاً يراه النبي مسبقا، وهو بالتالي معنى حرفيّ．

ج－يعلم النبي أن الحدث الأول يقدم
 مثالًا، كان أشمعيا يعام أنه ستكورن هناكّك مرحلتان لتتميم نبوءة العمانوئيل（رج الث （V

د－المنى المسبٍ المحاني ليس فقط معنى

 التاريخي؛ هو ليس ألَّغِوريّا، ولا تأويلا
 （typologie）، أَي نموذجي）．هو فقط تنبّؤ
 قريب، والآخر مستقبلي بعيد．

والألَّليغورِيَاء؟، يؤكّد فيه أن المُنى الخقيقي للنص هو كما يفهمه الأنطاكيون． أخيراً، كتب المبسوسطي بالنات بات بحثاً تحت عنوان ：حول الأليغوريّا والتيوريَّا ضد أوريجانوسْ
كانت هناك اذاً فروقات عميقة تفصل
 وكان الأنطـاكَيون يـدافـعـون بـقوّة عن وجهة نظرهم．بالطبع كان الاسكندريون
 الألّيغوريَّا في غل \＆．لكن الأنطاكيين، من جهتهم، كانوا يفسّرون ذلك بالقولـول：


ويضيفون ：ان هناك فرقا كبيرا بين ما ير يريد بولس الرسؤل بالفعل أن يقوله، وبين ما ما

 والتـي يستعمـل على سبِيل المثالن على على العكس من ذلكّ، يحرَّ الاسكندرِيون
 يكن آدٍ حقاً آدم، ولا الفردوس فردوسأ حقيقيا، ولا الحية حيّة حقيقيّة．هنا ما ما دفع تيودوروس الى التّساؤل التالي ：اذا

 فكيف اذاً دخحل الموت الى العا لما وْوما هو

 يُصف، لأنه، في الرسالة الى الرومانيين （ ا r ro r： 11 يستشهه باغواء الحيّة لحواء．

## r－（التيوريّا））（théoria）وخصائصها

 يدعو الأنطاكيون الخواب الذي أعطتهكتبه بعـد المنفى شـاعرُ متـأثرٌ بالثّقافة اليونانيّة．نحن نعلم أنه كان شاعراً لأنه وضع على فم أيوب，وأصدقائه، وحتى
 بالو｜قع ．لكن تيودوروس كان مقتنعاً بأن الأدب الـكمي لا يعكس سوى حـمـة عضض بشريّة، ولا يمكن ادراجه في ايك قانون الكتاب المقدس الملهم．أما بعض الكار الكتـب التـاريخيّة، كأسفـار الأخبـار، وعزرا،


 فيه أي ذكر لله، وأنه لا يُقرُ أ علناً، لا للدى الـيهود، ولا للدى المسيحيين．اني ان الظرف التاريخي الني أوحى به، هو زوأج سليمان من ابنة فرعون．ولدى بلو غ بَيودورورس الى
 المقصود هنا ليس جرّد نزوة شهوةٍ، بل زواج هعقود بهدف الاستقرار السَياسيُ لاسرائيل． اضافة الى ذلك، بما أن ابنة الفرعوعون هذه كانت سوداء البشرة، وبالتالي قليلة القدر في أعين رجاٍ لِ باط سليمان، بنى هذا الأخير


ولئلا تششب عداوة بينه وبين الفرعون＂．
 تيودوروس التقليد الثشرقي، رافضاً قبول الرسائل الكائوليكيّة في قِّانون الكتاب الاقـدس．كما ينبـذ ايضاً رسالة يعقوب، وقد يكون ذلك بسبب استشهادها بأيوب （
 تفسيره لأيليل يو حنا الالهتمام المُعتاد الذي
 تيودوروس يعلم جيدا أنه، استنادا الى سفر

يطلقَها أشعيا، ضد اسر ائيل أن تستعاد من

 الإسكاتولوجيين، ورابعة في سفر الرؤيا
 لولبِّة．بالتـأكيد، 》التفسير الجديدها هو أيضاً ثمرة الالهام، لكن يجب أن نلاحظ
 جديده، أكثر منه على النبي الأصلي．
§ - تيو ووروس المبسر سطي
 تيودوروس المبسو سطي، كما كان أيضاً الأكثر فرادة．ففي مؤلفاتة، ميّيز بين نبوعات ات هي



 أصالٍ، ولا يككن تطبيقها على المسيح اللا بعازاً عندا ولاما اعترض أعداء تيودورووس عليه
 عنوان هو 》

 الكثير من نبوءات أَخرى ئ العهد القديم لا لا عاقة لها بالمسيح．






 من الروح القدس．فسفر أيوب مثلا قد

 النص بحد ذاته، في إطاره، ومكحمله． ح－لذا يقول البعض ان 》التيوريّاه في
 （plenior مـن قَبَل الكاتب، بـل موحَى من الْروح



 يستطيع أن يراه مسبقاً（prévoir）ويتلقاه． بـالتـالي، هـل إنّ مبـدأ 》التـيوريـا《ه هو مقبول في أيامنا؟
 الجُديد أن نصُّا ما موحى هو هو مسيحاني． يستعمل تيودوروس المبسوسطي مقياس العهد الجديد فقط بطريقة سلبيّة، أي أنه لا يـرى المعـنـى المسـيـحـاني الا اذا كـان ألان
 يرى بالضرورة هذا المعنى في كل نصوص العهد الجديد．
بالتأكيد يبقى هـا الطـر حـر دائماً على
هستوى نظري، ويصعب جدا تطبيقه． ط）تبدو اكثر دقّة نظرِّة 》التُفسير من جديده＜réinterprétation）للُعهد القُديع
 جديده؟؟ تُطلق نبوءةٌ ما في ظِّ ظرف تاريخي معيّن، ولأن هناكُ الافقتراض أن كلمة اللهِ

 وتطبقها على أزمنتها، على سبيلِ التّماثل ．يكـن، مثـلا، نـبوءة（par analogie）

[^0] يفعلوا ذلك بطريقة واحدة، ولكن أحيانا ليبيّنوا أنها تحقتّت، وأحياناً أخرى على انى
 واصـ عقُيدة الايمان، بالرغم من أنه، حسب ألـب الن




 ربّنا، كما أيضنا المزهورين .يأخنونها كعناها الخقيقي ورو
 - نـه
 الأ حالش
 المو جو اطار النص نقسه لأولs الك الذين يريلون 'أن يعرفو| الخقيقة"، ' اذأ،
 المقارنة،
 الصسحر اء : يقبّت يسبو ع على ذاته هنه الصـور
 نeقس بها
 (1 1:1.


التاريخي. خيب على ذلك بالقول : ان



 والأمان ه هو أوريـحانوس الآسكندري

 والأفلاطونِيْن، كان يمتقد أن الكتاب المقدس أيضاً يجب أن يُفُسُر على مئال خرافاتهم.... بذات الطريقة، كان هنا

 الشُعب بأنها أْرُ النفس بعيدا عنِ المِقيقة
 يُسْترون الـفـردوس كُمـا هـو، ولا آدم وحواء، ولا شيء من الأثياء الموجودةه"



 الصخرة كانت المسيح،، يِيّن بوضوح، كما يقولون، أنه، اذي يِدو أنه صخرى، مع


 يَّعَون أنه كان ابن الله، لأنه، استناةا المى
 هذا العا هُ، بل علدّة مرّات؛ فلقد كشُ
 وكان مع الجميع. كان عليه أن أني حتي لألجل الخحارة الخامدة، لكي ينجّي لاندين كانوا مأسورين فيها. م يتبيّن الجهلة إذأ أن الرسل، عندها

أع، مُ يُعطُ الروح القدس للرسل الا فــ

 استتم تيودورورس من ذلك أن الرسل يكونوا أبـداً قد اعتزفوا بألوهيّة المسيح أيام حياته الأرضّةّ، لأنهم م م يكونوا بعد قد
 يوم العنصرة. لا يعني اللقب 》ابن اللهي
 لا يسبغ عليه الرسل صفة الألوهة. عندما
 . تسيحِ يوجهها الم الله (الآب) للأعحجوبة التي رأى، .
 سنة oor على المُؤلّف التفسبري النّي كان تيودوروس قِل وضعه بالتَّف حرقاً

 النكريستولوجيّة، بل أنه أنكر أيضا الطابع الملهم.لبعض الكتب التي كانت الكنيسة

 بل انتشر لاحقاً في الكنيسة.

## - - إيشوعداد على خطى تيو دوروس المبسوسطي

 لايشـوعـداد المرْوي الى الـقـرن التــاسع،
 تـيـودوروس المبسـوسـطـي التتفسيريــة، ويعرض بوضوح اعتراضاته على نظرية أوريجانوس : >>هنالك تساؤل حول الفرق بين التـفسبر الألّيـغوري، وبين التـفسير
 بالمعنى النموذحي（typologique）．لُقُد

 المصدر الجوهري لأكثر من سلسلة من
 الأكويني كثيراً امؤلًّف النهاتبي الفم．
V - إيرونيموس

 هeسَر أكثر عـلـمـاً، هو ملفـان الكنيسة
 القديس إيرونيموس．م م يكن هذا الأخير ذا توجّه حرِين متطرف كما المُسوسطي،
 تفسيره، ابتعد إيرونيموس شيئا فشيئا عن

 روايات ونبوءات العهـد الـقديه، وهذا موقق مبنـي، من جهـة الــة، على دراسة للنصوص＂، وعـلـى مـترفتـه المتنـامية للتفسير اليهودي، ومن جهة ثانية، على مدرسة أنطاكِيا التي كانت اهتماماماتها تتوافق حصراً مع الموٍاضيع التي كانت تشغله．يكننـا تقريباً القول إن انم ملدرسة أنطاكيا هي مسؤولة عن نشوء الثّرجما التمة اللاتينَيّة الشائعة（Vulgata）．يجب، هع هــذا، الــتـــذكير بـــأن تـــــــودوروسى المبسوسطي، كما أيضاً أغوسطينوس، يتأسف أن يرى إيرونيموس يبتعد عن

4 －يو حنا فم الذهب
واصل يوحنا فم الذهب، رئيس أساقفة
 الطرسوسي، كما تيودوروس، استعمال الـد

 صارمة استعمال الألّيغوريا، كان يلتّن انتزم
 يذهب الى حد انتقاد الطريقة التي يتّكلم




 الكلمات تقوله، بل بلوحي أيضاً بحقائق
 ولكن بماذا توحي؟ ليس سوى الخعائق التي نرى（أي العهاين، القديم والجديد）．

 هو يفسَر العالاقات بين معنِيَي الكتاب المقدس بواسطة موازاة مستلُّة من الْفن ： ＂إفالنموذ ج（type）، طالما أن الحقيقة ف تأتر، يقبل اسمها؛ ولكن عندما تصنح الخقَيقة حاضِرة، فلا يعود يحمـل هـا هـا
 صورة الملك؛ وطالما أنه م بضع عليها


 فيختفي．عندها نصرخ ：》أنظرايا، هذا هنا هو الملك ！！المعنى التاريخي هو الرسم،

ويُسمُون بالاسم ！بيستفيدوا منها شيئاً، وأن كل هذه حصلت بسبينا＂＂．
 حقيقة الوحي البيبلي التاريخيّة．ففي حين أن الاسكندريِين يستعملون كلمة ＂＂تيوريّا« كمرادف للتفسير الألْيغوري، استعملهـا مفسّرو أنطاكيا للدلالة على
 المنني الخري أو التاريخي، ولكنكّه معنى
 الطريقة المنى الحرفي للكتاب المقدس،


 يالاحظ الذهبِي الفُم أن 》الكتكاب البُقدس يحترم دائما هذه الشريعة ：عندما يُدِّلِحل


 الأنـطـاكـــــون الأنبــيـاء．اسـتــــاداً الى الاسكندريين، عندما نفهم نبوءات العهـد القدير أنها ：تشير الى بحيء المسيح، فانيا نضيف شيئاً الميرنمون النص الأصلئي، وهذا هنا تفسير ألّيغوري．ينبذ الانطاكيون هـنه الفـكرة؛ فبنـظرهـمه، سبق الانبياء وأنبأوا في آن معاً بأحداث المستقبل المباشر


 معنى مزدوِجاً، الأول تاريخياً، والآخر مسيـحـانـياً وهـذا المعنـى المزدور جليس منـروضـاُ مـن فـوق عـلـى المعنـى الخري الأصيل، كما يعتقد الأليّغوريون؛ ．

A．Vaccari，＂La Aعcopla＂．．．，1ss；L．Pirot，L＇cuuvre exégétique de Théodore de Mopsueste（Rome，1913）177ss．－ 1 § K．K．Hully，＂Principles of Textual Criticism Known to Jerome＂，Harward Studies in Classical Philosophy 55 （1944）87ss．－ 10

هـنين التـحـديدين في واحد ونقول ان
 ناحية ثانية، 》الالنموذج\llاني هو نبوءة صيغت بتعابير أحداث، على أنها هعروفة هكنذا．


 يرتكز على المعاني التاريخيّة، ولكنـه لا لا لا يقف عند هنا الحلد．

لا ينبذ يونيليوس كيفما اتفق بعض كتب قانون الكتاب المقدس، لكنّهيميزّ بين ثالاث
 تـام، وتلاك التي ذات سلطـان متوسط، وتلك التي ليس لها أي سلطان．تتضمن هذه الفئة الأخيرة المؤلفات المنحولة التي يرذلها الجميع．الفئة الثانية تتضمن الكت المتب التي كان تيودورووس يرذلها على نقيض الرأي العام، ووححامها الفئة الأولى التّي يضعها تيودوروس موضع التساؤلّ تُعتبر على أنها مرضيّة بالتمام．

## ． 1 －خاتثة

أثّرّ تمنهجيّة أنطاكيا التفسيريِّة المرتكزة على الحرف وعلى الثتاريخ الـى حد كبير
 تلت．بجد انعكاسأ لنذلك في الاهتمامـ الذي كان للقُرون الوسطى تجاه التّفسير اليهودي وين تفسير توما الأكويني．لقد كانت احدى أعمدة الحر كة الاصانِحيّة．
 تيودوروس؟ مع هذا فان هذا الأخير ليس
 بعض المؤرخين．يبقى أن منهجيتهن الحرفيّة والتـاريخيّة قد انتهت بـأن تنـال اعتراف الكنيسة المسيحيّة！

يُلاحظ أدريانوس فِّ آخر مؤلْفه أنه يوجد في الكتاب المقدس أَسلوبان، الأوّل نبوي، والآخر تاريخي، ويجيب كل منهما على
 يجب أن يكون في الحالتِّن أوّلا حرفياً． لكن الثفسِر لا ينغغي أن يبقى على هذا المستوى،، بل عليه أنٍ يواصل السعي كي
 ختـامـا، كميّز أدريانوس بين الشعبر والنتر، ، ويناقش باقتضاب مسألة الأوزان الشعريّة．

ب－يونيليوس الإفريقي（القرن السادس） يرتكز يونيليوس الأفريقي على تعليم．
بـولس الفـارسي، متروبوليت نصـيبينـ． كانت الكنيسة النسططوريَة فيْ الرها قد حفظت تَعليم تيودوروس، وعنديما حرّ
 У气の9 بالاد فارس، وحغظت هناك منهجيات أنططاكيا التفسيريّةُ يبِيْن هذا الواقع أن تعليم تيودوروس جاء من الشرق، وانتشر كذلك في الغرب．من آراء يونيليوس ：
 لمستقبلنا（كور
السقوط الخزين للشيطان هو صور
انحطاطنا الخزين (r بط ب: ؟ي)؛

العماد الفرح هو صورة الموت الخزين ．．．．
في ما يلي اليك كيف يميّز يونيليوس بين
 عن الأحداث المستقبلة بكلمات（على قدر ما الككلمات هي قادرة على ذلك）، ولك بأحداث أخرى．يكکننا مع هذا أن بُمى

نصر إلسبعينيّة اليوناني الذي كان يعتبره أول تفسير لايرونيموس كان ألّيغورياً بالتّمام．مع هذأ، فقد تأثر في تي أنطاكيا


 الألّيْوريّة، حتى التي يُمثلها غريغوريوس
 كبيرٍ．حتى ولو كانت الألئليغوريا حاذقةٍ جداً، فان ايرونيموس كان يشديد داند دائماً
 معنى الكتاب المقدس العميقِ أن يرتكز على هذا الأخير، بدلا ملا من أن يكون في مواجهته．كل ما يرد في الكتاب المّلدس قد حصل بالفعل، وله بلذ بات الوقت معنى أكثر من تاريخي．يجب أن يكون لنـ لنا فهم روحــــي（spiritualis intelligentia） للكتاب المقدس يتخطى 》ا（المعنى المادي＂ （carneus sensus）، لكن دون أن يكون على تعارض معه．هكالـا انتقلت الحرفيّة
 الكنيسة، مععنى ما بدر جُة ثانية＂＇ا．

## 人－تأثير أنظاكيا المتواصل

أ- أدريانوس

 ويعكسان وجهة نظرها．الأقدم منهما هو
 أدريانوس، على الأرجح حوالي السنـة
 العبريّة ؤلتَكئيب الجمل البيبلي مثالٍ يجب ألا نأخلذ حرفياً الأنتروبومورفيات، بل بل أن نفهم أنها ترتبط ．مختلف أوصاف الله．


## Enyind <br> <br> 48

 <br> <br> 48}أ. الياس خليفه




 الانفجار التي، ان لم تُصبهُ شَهصيًّا، فقا أصـابت بعضًا من مويّلّفـاته التي يدافـع


 بالرغم من كالّ زلكّك يبقى ثيودورتس، بعد القذّيس يوحنّا فم النذهب، المّمثل الارثـوذكسي للفكر الانططاكي بسبب اتزان آرائه الناهوتيّية وعمقها.

## حياته


 أن تثقَف في مدارسها في اللعة والأدب
 ال(هوت) ترك الك مدينته سنة

في التفسير الكتابي وفي الفكر الل(هوتي
 أن يغنوا الفكر المسيحين، حتّى أصبحوا مصادر أصيلة له حتّى يومنا.



 القِسنط عليه في بحمع أفسس ( بسبب آرائه حول الوححهة بين آل(هوت والناسوت في يسوع انمسيح. لا شكُ أنٍ نسطوريوس كان في الخط النا هذه المدرسة، ورلكنه كان أسوأ هن عبّر

 الأصيل، وبسببه حرم مـمع القس طنطينيّة




## مقدّمة

يـحتـلُ تُيودورتس مركززا مرموقًا بين
 اللنهـبي، لكـونـه الآخر في سلسلـة من

 الإمان المسـيـحي . يـجـمـع في كتـاباتهُ عصـارة فنكرهـم ويتعبَر عـنه بـطر بـقـة واضضحة ومتّزنة. مـن هؤلاء: لوقيـيانوس




 ' ${ }^{\prime}$
 لهو لاء المفكرين الكبار مساهمات ثمات المينة
 سائر معاصريهم من المفكرين في الشرق

 مؤلّفاته التُفسيريَة راجع كتاب: Guinot, Jean-Noël, L'exégèse de Théodoret de Cyr, Beauchesne, Paris, 1995 . r r \& Y Y Y Y

## 等等

الانطاكيّة في التفسير، إن من جهة النقد النعوي للنصّ الككتابُي، وإن من جهـة

 الى منهجيّات أُخرى للاستفادة منها ومن ألادلاء بأرائه الشخخصيّة حولها، خاصّة فِي مـا يتعـلّق بتـبـيان معـاني النصوص الكَتابيّة.

1- النقد اللغوي وتحقيق النصر
انَّ النصر النّي يستعمله ثيودورتس هو النو

 الأولى الى النسخحة التي نقَّحها لوقيانوس
 ثـيودورتس عـلى اثبات النصوص التـي ينوي تفسيرها بكأملها في البداية، وهنا



 وضعها اوريجانوس التي يظهر أنه عرفها بطريقـة غير مبـاشـرة من خلا خلال تفـاسير |وريـجانوسى نفسهه وتفاسير أوسابيوس
 بصعوبات ناتّبة عن غموض النصر، كان
 السريانِيَّةً البسيطة، كما اعتُاد أن أن يفعل

 الطريقة كان ينكبِّعلى تحقيق النصوص

فكريَة وعلميّة صارمة. لقد احتلً التفسير





 ليس فقط في المنطقفة الانطاكية، بل أيضًا

 أنّه، عالاوةً على معرفته العميقة بالمفسرين
 المفسَرين الاسـكندرين، كأوريـجانوس

 في مناسبات كثيرة أَنه قرأ كـتب المفسرّرين



 هذه الأهمَية فيَ ابخمَوعات أو الْسَالاسل
 اللاحقة. لقد عبرَ عن هذه الأَهمّمة، في
 ( $19 \vee \dagger$ ) ( يِّارن مؤلّفات تُيودورتس التفسيريِّةٍ مع
 الصعب الوصول إليها وتخطيهاهْ

## منهجيتّه التفسيريّة



الحياة الـرهبانيّة في دير قرب الْنقِّره هِ
 على ماينة قورش حيث أظهُ غْرِّرة رسولِّة كبيرم، وبنذل عناية خاصِّة بنسّاكُ أبرثِّتْه.
 وأدبيٌ هائـل في بـا بالي التفسير الكتابي

 مؤيّدي الخطّ الفـكري الانطُاكئ. لـقـد




 العنيف بـالفكر الاسكندري جُعله أكثر اعـتـدالاً فِ التـعـعبير عـن بـعض الآراء

 أرثوذكيّيّة الموقف الانطاكي النذي كانت تدور حوله الشبهات بعد بحمع أفسس.

## مؤلْفاته التفسيريّة


 كيف أَنْ هذا الر جلل، الذي قضّى معظم حياته في صراع مباشر مع مناوئي الـا
 الكثير من التهجّم والدسائس، لا سيّما





 .Gunot, Jean-Noël, op, cit., pp. $41-76$ : 1 :
 Y- المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: Gunvot, J. N., op. cit., pp. 167-252.
 الموجـودة بين الــكــــمـات والـتـعـابير المستعملة ومعناها الحميقي الذي يصن اكتشافه ضروريًّا لفهم النصّ. هذا ما ما يقوم بـه ثـيودورتس عـنـدمـا يفسّر سفـر نشـيد الاناشيد حيث يكتشف معاني روحانيّة تـلّ عـلى المسيـح وكنيسته في التعابير》إخسدانيّةها التي يستعملها كاتب هذا السفر، وهي في بحملها من قبِيل الجاز والاستعارة؛ لهذا فمن الطبيعي أن يقوده
 ليكشف عن المنىى الحقيقي لهذا السفر. يتختلف التنفير الجازي عن التفسير الـرمـزي (allégorique) الـذـي يتـعـدّى حرفية النصر ليكتشف فيه معاني أنرى لا لا علاقِة واضحة لها بها، كما كان انِ يفعل
 تُيودورتسٍ إلى هذا النوع ع من التفسير الأِ
 المفسّرين الانطاكِيْيْن النذين رفضورا هـذا النوع من التفسير رفضًا قاطعًا.

التفسير المثالي (typicos)
يتميزّ هذا النُوع ع من التفسير عن النوعين
 نصوص الـعهـد الـقـديم تَبــيان مداهـا تاهـا المسيحاني الذي لا يكتمل الاَ في كتب
 نهيويُا لا يتحقّق آلّا في الآخرة ألي ملكوت اللّه ه في هِذه الحال تصبح قراءة

 يسـوع المسـيـح وكنيسته. هكا ونا يصبح
 والتاريخي، بحيث يبقى هنا الأخير غير . هناك ضوابط يخضع لها هذا التفسير.

أخرى لا ترتكز عليه ولا تنطلق منه. بعد
 يحـمـل في طـيّاته هعنـى آنحر يشُير اليه
 والتعابير التي يستعملها والأ اكتفى بابرازه , واستخلص منه تعاليم لاهوتيَّة وأنخألاقَّة تـدخـل في اهتـمـامـات المؤمنين الذين يكتب 'هم عنلدما يفسَر مثـال النبوءات، يحاولِ أوّلا أن يضعها فِّ سياقها التاريخخي السابق


 واذا كانت قد وصلت اللى هانفها ضما ونمن
 'يرى تحقيقها النهائي في يسوع ع المسيح، مستندا على اشارات تدلْ على ذلك فِّ
 والتاريخي للعهد القديم يتطلِّع يُيودورتس

 يخالف بعض المفسّرين الانطاكيّيْن الذين
 العهد القديم الاْ في الحالات الثا التي فيها

 وكنيستته، بينـما هو يبقىى مشدوددًا في تغاسيره نحو الهـلف الأخير الذي يصبوا اليه العههد القديع، وهو التحقيق الشـامل
ؤالنهائي للنحاص في يسوع عالمسيح.

التفسير الجازي (tropikos)

 ثيودورنس يحاول أن يعطيه معنى بحازيّيا يكتشفه فِّ نِّة كاتب النصَ الني يتكلَّم


في حرفيّتها اليونانيَّة، شار حـا الغموض النذي يكتنف بعض الكلمات والتعابير ليسهلَ أَمامَه اكتشافُ معانيها الالْهيةّة.

## Y- ا- اكتشاف معنى النصرص



التي كان يضعها في بداية تفاسيره. انه يتَفقّ، في المبادئ الأسـاسِيَّة، مع كبار الثفسّرين الانطاكيّين، ولكنّ هنا لا لا يمنعه

 بعضهـها أحيـانًا أُخرى، كما حصل في تفسيره لسفر نشيد الأناشيد النذي رفضه تيودورس ال"صيصي بسبب تُسّْكه الضّيق
 فم الذهب بينما قبله هو وفستره مطبِّقًا عليه التفسير الخازي والروحي كما فعل قبله اوريـجانوس وغرينوريوس النّينـيري
 ثيودورتس في الخط الانطاكي من حيث اعتــمـاده التتفسير الخرئ والكتـاريـخي

 تفسيرًا بحازيًا (tropikos)، وأحيانانِا أُخرى




## التفسير الحرفي والتاريخي

 شروحات يُيودورتس لا بل يهمن عليها،
 الانطاكيّيّن اللكبار . يرفض ثيودورتس على غرارهم كل تنفسير غير مؤسّس على الالمنى الخرفي والتاريخي المباشر للنصوص الكتابيّة، ليتوغّل في التُتتيشَ عن معاني
 كـلّ الأحـوال يبقىى ثيودورتسِ مرجعيّة
 بالرغم من غزارة تِاسيرهم وأصالتهها، لُمْ يصل الينا منهم الشيء الككير.

## 8003


 على سوء الفهـم والتعميم الغير المبَرْرَ، مِمَا دفع بالكثيرين الى تفضيل غيره من الآباء، بالرغم من مساواته لهم وتفّقّه عليهم مي

 عن قصدهه في السير على خطِى مَن سِبقه، ،


 إن قراءة تقاسيره بتمعِن في مقَارنتها مع مُن سَبِهَ من المفسَرِين الإنطاكيِّنِ ومع



فعلى الففسّر أوّلا أن يتوقَف أمام النصَّ


 يصبحِ التـفتّيش عنه في العهـد الخديد

 القدس. على المفسّر ثانيًا أن يبيّن أوجه الشبه بين المثال في العهد القديع وبين من
 التفسير اعتباطيًا وفارغًا من أيّيُمعنى. لـهـذا يبقىى التَفسير الخرفيّ والتاريخيّ

 أشخاص العهد القديع، وما(ما علم الكنيسة وأسرارها في بعض من أحداثه.



 التفسير البازي والمثالي، من جهة أخرى.

 التفاسير التيء أشرنا إليها".

## خلاصة

انَّ النظرة السريعة التي ألقيناها على شُخصيّةَ تُيودورتس القورشيَ وعلى آرائهِ
 الانطاكي لا تفـي بحقوق هـذا المفكر الكبير علينا نحن الانطاكيّيْن. انّها محاولة
 الانطاكي من الئدارسين والبـاحثيّن في الجال الكببلِي إلى أن يعيروا انتباهًا أكبر لهذا المفكُر الكألمع، وإلى أنَّ يكتشفوا في



الخوري جان عزّام

المرجَح انه عاش في انطاكيا فِي القّسم الثانيٍ من القِرْن الثالثٍ للميلاد، وكان كاهنا ورمعلماً أو رئيساً لمدرسة مسيحية، وضليعا في علوم الكتب المقدسة، حتى المت انه كرّس مطظم أوقاته لاعادة النظر في التر جـمة السبعينيّة المتّاوأولة في عصرهٍ مستفيداً من معرفته للغة العبرية، ومنكابناً عـلى تصحيـح مـا تراكم مـن أخططاء،
 بقصد تشويه الإمان المسيحي

كتاباته
ينسب اليه القديس ايرونيموسى كتاباً بعـنوان:Libelli de fide ورسائل: (Breves adnomulles epistole لا نملك سوى رسالة واحدة من رسائله؛ كما $\div$ جلا الى أي كتاب يشير ايرونيموس
 اعتقاد أن المقصود هو خططاب لقديسنا يدافع فيه عن المسيحية أمام الإمبراطور

بالاقخارستتيا في السجن ليلة استشهـاده

 واستشهاده، وعقيدته، فهي مستقاة من كتاب قديم، لا نملك نسخته الأصلية، ورك كـنـا بابد معلومات مستقاة منه في كتب كنســــة وســكســارات خـاصـة بكنيسة القسطنطينية. أخحيراً، لنا بعض



 قَدِيسنا عدة أخحبار غير مؤكداة عن ولادته في مدينة شاموشات، أو عن تُتلمذه على

 الشاموشاتي، وحرمه من قبل ثلالاة أساقفة تعاقبوا على كرسي انطاكيا، ثم مصالمته مع خليفتهم الأسقف تيرانيوس، وغيرها من الأخبار المشكوكك في صحتها. ولكنـ

## مقدّمة

هن الصعب جدًا أن نتكلم على رجل يبدو أنه انتج كتابات مهمّة وذات تأثيرٍ كبير على عصره، ولكُنّْا جــئـيـأ وعبر كـتـابـات المعـاصـريـن وشـهـادتـهـم. هع ذلك فـهـهـه الشـهـادات والكتـابات تساعاعدنا على رسـم صورة معقولة عن حياته، وكتاباته، وعقيدته.

## حياته

 الانطاكي من المصادر القُديمة سوى مـا

 ضليع بالّعلوم المقدسة، ومثالي في حيـاته انـه

 مـكسيمـوس في مـدينة نيقو مئـديا سنة


الأرجـح أسـاءا تـفسير بـعضر كتـابـاتـاته
 القديس هي لغة بيبلِّة بالدرجة الأولى، وهو استعمل تعابير مأخوذة من الكتاب

 للهر طقة الآريوسيّة.

## خاتمة

لانطاكيـا مغـكرون عظام وقدّيسون


 ورغبة في ايصالها خالصة الى ألماء ألماء جيله.
 ودقَّةٍ ألتُعابير الفـلسفِية التي حلّدتها
 بالتأكيد أثرّ تأثيراً كبيراً في حيطه وأبناء جيله. ومدرسته التي خر جر منها بعض من وردت أسمـاؤهـم بِّن الآريوسِيْيّن، هي نفسها خرّجت عدداُ من مفكُري انطاكيا
ورجالها القدديسين.

Liebart J., "Lucien d"Antioche", dans Catholicisme, t. VII, col. 1245-1246.
Bardy G.. "Lucien d"Antioche", dans Dictionnaire de Théologie Catholique, t. IX, col. $1024-$ 1031.

Bardy G., "Saint Lucien d'Antioche et son école. Les Collucianistes" RSR XXII, 4 (1032) 437-462.

عحدود في نص السـبـعـيـيـيـة، بـنستحتـن
 النسخة الإسكندرية القديمة.

## عقيدته

.
 عقيدته. والأصأدر القِيمة يشوبها بعض

 المؤزَ خأو الثاهوني ـ فالمر جع الأوّلّ الني يستند اليه مؤر"خر العقيدة هو اسكنـدر الاسكنُّنري النذي جعل من لوقِيانوس




 الشثامشاطي. ومن المرجَحِ أنَّ لوقيانوس
 مشــدّدا عـلـى دور الآب كآب، والابنـ كابنّ، والروح كروح. وبنا بلك قـلـ يكون




 الانـتـتـــاصِ مـنـ دور الآب الأوليّ في الثالوث، ولعلهَ في ذلك يقترب من تعاليم الـيم اوريجانوس التي كانت في أساس العقيدة
 المدرسة الآريوسيّةِ متأنرّة بأفكاره أيضاً، ولكن ذلك غير مؤكّد طالما أنَّ الكتابات
 التأكيداتُ العقائديّة و وان كان آريوس


مكسِم قِبيل استشهاده، وهذا ما يشير الـيه أيضاً اللاهاهوتي القِديع روفينوس. ؤهناك اعتقاد أن المقصود هو قانو انون إمان مـن وضع لوقِيـانوس، وجحانه الأسأقفة (الآريوسيون) البْتمعون في انطاكيا سنة


 هو أيضاً الى لوقيانوس، وليس مستبعداً
 لتعديلات لاحقة.

في كل حال فان أهم ما كتبه القد القديس لوقيـانوس هو مُراجعته الدقيقيقة للنص السبعيني القديء، وتصحيحه لما اعتبره
 النص. واهم هذه التصحيحات: تفسير الثقاطع الصعبة من خحال الح ادخال بعض
 عندما تكون نسبة الضمير غير مؤكداء الى
 تلك الصعبة الفـهم، تصحيح الأخططاء اللغوية والانشائئة... وكما ناحظا ولاحن فان هذا الجهلـئ ينصب على اللغة والأسلوبُ


 بـحسب شـهـادة القـديس إيرونيموس.
 الـنص، فقــد بند في كـتـابـا
 وتُتودورس المصّيصي، وغيرهمان، بعض الشواهد المنقولة من نص لوقيانوس. نشير هنا الى أن بعض المدراسات المديثة تيمل

 ويتقق الكثيرون بأن قديسنا كان له تأتير


الخوري نعمةالله الخوري

الكتب المقدسة وتعالج مواضيع لاهونّة متتوعة.

اصتح وجه ئيودورس الثامع معروفأَ في المناطق الجاورة ولا عجب في انـ نري الأر مـن يترجمـمون كتـابـات ثيودورس وكتـابات مـعـلمه ديودوروس. اسرعرع
 الفارسية (التي تُسْمَى بتسمية مغلوطة: الكـنـيسة النسطورية) الما نــلـ كتب يُيودورس من اليونانية الم السريانية وكان لا يزال ثيودوروس على قيد الـياة. بعد وفاة اسقف الصيصية، كانت الكنيسة
 قديس وقد لثقّه السريان: (اهمسّر الكتب الإلهية)|

ثانياً: الكنيسة السريانية تتبنّى تعاليم مدر سة أنطاكيا
 السنة التي يُّن فيها نسطور (المولوّود في أنطاكيا) بطريركاً على الاسكندرية، وقد



نستعرض تعالـــم هؤلاء الآباء في هنا الـدراسة الموجـزة. دوّن ثـيـودورس كتبه
 اتاتلوها بعا بـد بمع القسططنطينية الثّاني

 اليو نانية؛ ان كتب ثيودورس المّرجّ جمة الى السريانبة ستساعا العلعماء على فهـم دقين لتعليمه، وهذا ما دفعنا الم اختيار تعليم
 بتعلـــم كنيسة أنطاكـبا في التفاسير

السريانية.
أوَلأ: ثيردوردس المصيصي والكنيسة السريانية

وُلد ثيُودورس في أنطاكيا حورالى العام
 ديودورس الذّي سيصبح اسقفأِّلى مـدينة طرسوسي. كان نتاج ثيودورس الفكري غزيراً في بداية حياته الرعوية،
 متابعة نشاطه الكتابي، فترّ عـددأ وافرأ هـن الكـتب التـي تشرح

كانت أنطاكيا، في ايام الرسل، نتطة انطالاق البشّارة الم الأم الؤنية، فتُوْقّت بنشاطها الرسوبلي على ماينة اورشليم التي كانت متقوقعة على ذاتها في بداية الكرازة المسيحية. تأسست تي في أنطاكيا
 الــلاهـوتـيـن الـذـيـن عـرضوا لاهـوت التجسد وشر حور الكتب المقدسة بطريقة تختـلف عن العـادة المتّبعة في مدرسة الاسـكـنـــرية. ان المنافسة بين ملدرسـة أنطاكيا ومـدرسة الاسكندارية افرزت جادلات ونتانـات حادة حول الانمور المتنازع عليها، وقد دامت هنـه الأجواء طـرال الفترة الممتــدة بين التّرن الـرابع والقرن السابع، فانتشرت تُعاليم مارسة أنطـاكيا بشـكـل واسِع في الكنـيسة السريـانية التي كانت تُتـلك ترجمات للكتب التي دؤنها الآباء باليونانية. سنركّز اهتمامنا في دراستنا، (أنطاكيا في تفاسرر آبائية سريانية)، على تعليم.
 (さ^)، لأن كتـابـاته تعكس لاهوت مدرسة أنطاكيا، وسنهمل دراسة الثفاسير الآبائية الأخرى، لأنـا لا نستطيع ان

ثُيودورس المدوَنة باليونانية بشكل منظَّم ثـالثـاً: اللاهوت الانظاكي في كتابات ثيو دورس

جبد بعض المقاطع اليونانية من مؤلفات ثُيودورس منثورة هنا وهناكُ عند بعض الـكتّاب الذين استشهـدوا به، وخاصن عند خصومه النذين كانوا يوردون مقطعاً مستلاُ من كتبه ويتهجمون عليه. ولىن يجب ان نكون حذرين عند قراءة هذه المقـاطـع لأن خصوم اسـقـف الأصـيصة شوّهوا تعاليمهه ليتمكنوا من النـو النيل منه
 اتــــفت غير ان كـتـابـات ثـــــودوروس
 على معرفة دقيقة لتُعليمه قبل ان شوّهـه

خصومه.
كانت الجدالات اللاهوهوتيـة تتمـحور حـول شـخصية يسو ع المُسيح ابن اللـه الندي بّسـد وصار انساناً لأجل خلاص

ظلّت بعض كتابات ثيودورس مفقودة منذ ذلك المين حتى اكتُشفت بعضن كتبه حـديثا؛ وبالفعل اكتشُف المطران خيّاط
 تُيودورس المفتود: (اشرح الجيل يو حنا)")
 الموصل ج9 وفي الـعـام 9.9 19 اكـتشـف اداي شير كتـاب (التـتجسـد)،)، وهو من اهم كتب ثيودورس، ولكنز هذا العام قُتــلـ في الخرب الـعـالميـة الأولى ونُقِـد الكتاب المذكرر؛ كذلك اكتشف العالم السـريـاني افـرام الأول برصوم بـط بـريرك

 العظات من السريانية الى الفرنسية". ونقُدت تعظم كتاباته.

العذراء. في هذه الفترة كان الصراع على
اشده بين مدرسة الاسكندرية التـي تعلّم ان المسيح له طبيعة واحدة (المونوفيزية) وبين مدرسة أنطاكيا التي تعترن بورجود طبيعتين في المسيح (الديوفيزية): طبيعة الهية وطبيعة انسانية.

بدأ انصـار المونوفيزية يتهجّجْمون على ثيودورس بعـد وفـاته لأنهـم اعتبروا انه
 المؤرَخين ان نسطور عرّج على المصيصة وزار اسقفها الصجوز قبل ذهابه للنجلوس على كرسي القّسطنطينية. وبالفعل امر ربولا، اسقف الرها (+ (ڭr0) بحرق


 (绳) )
 الرهاوي التي تُليت في ابُممع والتي تكرُمٌ

 الحُقيدورني، لأن مارسة أنطاكيا هي التي دافقعت عن الطبـعـع الإلهية والطبـيعة الكبشـريـة في المســــح، وذلكَ تحت تـأثير تعاليم ثيودوروس ومعلمه ديودورس. ظلّ خصوم ثيودورس فترة طويلة من الزمهن يـحاولون ادانته فلم يستطيعوا، ولكنهم انتظروا بممع القسطنينية الثاني
 ثيودورس مئة وخمس وعشرين سنة)، ، فتمكنوا من ادانة الرؤوس (او الفصول)
 وثيودوريتس القورشي، وهيبا الرهاوي؛ بعد انعقاد هذا الجمع أتنفت جميع كتب
J. M. VOSTE, Theodori Mopsuesteni commentaries in evangelium Johannis apostolic (CSCO 125-126; Louvain, 1940). - r R. Tonneau, Les homélies catéchétiques de Théodore de Mopsueste (Studi et Testi 145; Città del Vaticano, 1949). -r

شخصاً واحدا؛ الطبيعة الالهلهية (الآخخ) والطبـعـة البششرية (المأخوذ) تتبادلان الصفـات لأنهما تُتعـان في الشـخص الواحا.

## خاتمة

قدّمنا عرضاً مقتضباً عن تعليم ثيودورس
 دراسة تعاليم ثيودورس اسقف الآصيصة تـدفعـنـا الى العودة الى كتـاباتاته الوافرة والعفوظة في تراث الكنيسة السريانية.
 العـديدة التـي ألْفَهـا ثيودورس، وهاتانـان الـان
 سريانْتّين: لائحة التاريخ السعرديْ التي دوّونت في القرن الثالث عشر ولائحة عبد يشوع الصوباوي، التي دُونت في القرن الرابع عشر. ان الاحتفاظ بكت با باسقف الإصيصة في الكنيسة السريانية هو دليل واضضح على المُنزلة الرفيعة التي كان يحتلها

 الُمُمَّل الحقيقي للاهوت مدرسة انطاكية؛
 المسألة النسطورية التي واجهت الكنيسة بعـد وفاته كانت السبب في انقضاض خصومه عليه، مع العلم ان كتاباته هي سابقة لتعاليم نسطور. ان الدراسة الديقيقة
 الخفوظة باللسريانية، ستفتح الطريق امام إعـادة الاعتبار لهـذا الوجه اللا(مع الذي ظلمه خصومه بعد وفاته، لكنتّ ظلّ مكرْماً في الكنيسة السريانية، فكان يُعتبر معقام قديس

تيودورس ميزَ بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية ليسوع، لككنه اراد التشديد على الوحدة بين الطبيعتين، وقلد وصل الى هذا الهـهِ انطلاقاًا من الاستشهياد بتعليم
 يقول: ((الذذي هو صورة الله أخلذ صورة العبد) (فل با ب: 7) الله الْكلمة هو الآلخذ والانسان هو مأخوذ، ولكن يوجد الحاد

 الخصوص: : (وهـكـنا تعـلَمنـا الـكتب الثقدسة الاختلاف بين الطبيعتِن بحيث
 الآخلد ومن هو المأخوذ. فالثني يأخلذ هو الطبيعة الإلهية التي من اجلنا النا صنعت كل الما شيء. والطبيعة البشرية هي التي أُخِّا من اجلنا كلنا بواسطة من هو علد ولة كـل شيء. وهو في التّحام لا يُدر كُ ولا يُحل الى الأزل... وتعلَّمنا هذا الالتحام ليّ ليّ فقط في ما تقوله لنا عن كل كل من هاتِّن الطبيعتين، بل حين نقول عن الواحن ما ما يعود الى كل من الطبيعتين. فيجب ان ان الـي نحافظ على معرفة هذا الالّتحام الذي لا لا لا ينفصل... فليس تُمايز الطْبيتين هو النّي يبطل الالتحام الكامل، ولا هنا الالتحام الكامل يبطل تمايز الطبيعتين. فيسوع ع المسيح ابن الله النذي صار انسانأًأهو اقنوم واحد وطبيعتان)،).
بالرغم د- وجود طبيعتيّن متميزّتِن، الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية، فإن هاتِّن الطبيعتيّن هما متحدتان وتكوُنان


الكشر؛ في اواسط الـقرن الرابع، حاول
 الطبيعة البشرية للمـخلص، واعتبروا ان ان جسد المسيح كان آلة بسيطة غير فاعلة يحركها الكلمة الإلهي . دحض ثيودورس تعاليم هؤلاء الهر اطقة وآمن بوجود طبيعة بشرية كاملة وحسية وفاعلة في يسوع؛ ! بــن ظـهـور يسوع ع المسـيـع بين البشـر غامضاً وغريباً على مثال ظهورات اتلــ الله
 الخلص بيننا حسياً وملموساً فهو ابن داود ,لكننه في الوقت عينه ابن الله. آمن ثيودورس بوجود طبيعتين متميزّتِن
 كيكنـنا ان نيّز في الأخبار الإنيـيلية بين الابن الكامل والتام للّه الذي هو ابن الثن الله بالطبيعة، وبين الابن الكامل لـلاود النذي اصبح ابن الله بالنعمة. بالرغ بـم من ان


[^1]


أ. غابي أبو سمرا

الـيهودي (كتـاب •r + من (العـاديـات
اليهودية)،).

 (إلمعظمة)") في ختبر جيولوجي إسرائيلي ألنذي أثبت أن عمرها أكثرُ من تسعة عشر قرنا، وليس فيها أي تـنـرا
 الى الـتــــقـيـق في أسـمـاء الاثشــاصـاص
وانتمائهـم.

يعتبر ناشر هذه الكتابة أنه (امن المرجح والمرجح جدًا ه، ولكن (ا ليس من المؤكد حتمابا)، ان يكون هؤلاء الأشخاص هم أنفســــــ المذكورون في العهـد الجميـد؛ ويستطرد أن (ر الكتابة قصيرة جدا لكي الكي تـكـون دقـيقــة) في تحمديـد الأشـخـاص
 (المتداولة في اورشللم في القرن ألأول ويستخلص: إن نسبة رجل على عشرة من سكان أورشليم، في القرن الميــالادي الأولن، يـدعـى ((يـوسـفـ)) أو

بتولية العذاراء مريع واخوة يسوع. نشير
 عـظـام بشـريــة وبـــدت في ضـواحـي
اورشليم وعليها كتابات .

## ب- جَدَلٌ حولْ النقش




 يعقوب ويسوع، وجعلهما النَّن ليوسف ورير، ولو بالترجيح بعض الأ حيان. البرهــان الاول ريـــول بـأن صنـاعـة
 القُرن الاول بقليل وحتى سنة . V ب. مبـ، وأن عظام الميت كانت تنقل اليها بعا بـد



 Flavianum Testimonium الى سنة ra بَ ب. م.، قُتل (ريعقوب أخر يسوع المدعو المُسيح)" بقرار من ابجّس

1- مقدّمة
 عظطام)، تخحصْ هاوي تَفِ يهودي في اورشليم، منقوش عليها كتابة آبرامبية تعود الى القرن المسيحي الاول في حيط اورشـلــــم) ضـــــة كـبيرة في الاوسـاط
 والاركيولوجية. هـذه الكتابة نشرها
 (André Lemaire)، استاذ علم الإِغرافيا الساميّة في المعهد التطبيقي للدراسات العليا (السوربون - باريس) في بجلّة بيلبّة
أركيولو جيّة متخصصّصة"
r- النقش الكتابي

هنا نصن الكتابة الار امي مع ترجمته:
 دي ش وع = (ايعقوب ابن يوسف أخو يسوع) (حرفيًاً: أخوه ليسوع) . تتخطِّى أهـمـيـة هــنه الجمـلـة الـقصيرة الأبعـاد الإيغرافية والار كيولوجية، لتطرق مشكالة في الاعمان والـعقيـدة المسيـحـية تختص

Biblical Archaeology Review (Novembre-Décembre 2002). -1

المسيحيّيّة، واللذي انعقد عنده أوّل بجمع كنسي، من غير المؤكّد أن بِّري عليه عادة تُّارسها جماعة اضما اضطهبات يسوع ورسله والكنيسة الأولى. وإذا كان إتباع اسم المتوفّي باسم أخيه
 ذات شأن في نظر اليهود. إن أي لقب أو صفة بعد أسم يسو ع أو يعقوب غير مكتوب ليؤكّد هويّة إنسان مدفون فـون في خـارج منـطقتـه (إنّ إنسان الكتـاب المقدّس يعرف في منطقة غريبة باسم منطقته: ناصري، جليلي، قانويني.... وكذلك في كتابات القّبور اليهـوديّة المعاصرة)؛ فيعقوب ويسوع عهما من الناصرة.
Y- استنتـاج

رغـم أهـمـيّة هـذه الكتـابة، لا بككنـا الاستناد إليها للقول بأنْ الأسماء الواردة فيها تدلّ على يسو ع المّسيح ويعقوب الـرسول ويوسف خطـيب مريع فهنذه الأسماء رائجة جدًاً في القرن الأؤلّ، وقد بكـون من الصـفـة وجـودهانـا في كتـابة



الكتابة الموجزة للبحث فيها وإثباتها.

Lemaire André, Biblical Archaeology Review (Novembre-Decembre, 2002).

Barthèlė̀my Pierre, "Un ossuaire du $1^{\text {o }}$ siècle ferait référence à Jésus Christ", Le Monde (Jeudi 27 Octobre, 2002) 26.
Govier Gordon, "Stunning New Evidence that Jesus Lived", Christianity Today (Week of 21 October, 2002).
Naveh Joseph, On Sherd and Papyrus (Jerusalem, 1992; in Hebrew).
 وحسب هـا الفُهـوم لهـنـه الكـلمـة من من المّكن فهم الكتابة التي نحن في صددها.

## -- التساؤل يتو اصل


 إنْ مصدرها الأركيولوجي غير معروف، إذ أنّها ! تكتشف خا خلا لا حفريّات عحدّدة ورسميمة. إنْ نسبة الأسماء المذكورة فيها أسماء ماثلة في العهد الجديد لا بمكن الركون
 عند اليهود وخاصّة في القّرن الميالادي الأوْلَ، كما يشهد لُوْمِر (Lemaire)
 يدعون باسم ((يعقوب)) لهم أب باسم ((يوسف)) وأخ باسم ((يسوع)).
 الكتابة، حسب الناشر، إلى ما بيّن سنة
 الخروف شبيه إلى حدًّ بعيد بكتابات

 مقـابر حكّام ونبالاء، والتـي تعود إلى الـقـرن الأوّل ق. م.، والأوّلْ والثـاني
 يعقوب هذا هو ابن يوسف) من من قرية صغيرة وبعيدة كالناصرة، أمر قد يكون
فيه بعض الريب.

إذا كانت العادة اليهوديّة، أي جمع العظام في صندوق بعد سنة من دفن المِّت، رائجة في القُرن الأوّل وحتّى


 يُدْعَون باسم (يعقوب)" لْمه أب باسم
 بالنسبة إلى ذكر أخي المّوفي، فإنه غير
 (امْظُمَةَ)، هناكُ كتابة واحدة تذكر أخا
 خاص لذكره (وجيه، حاكم، غني...).

## § - مفهوم كلمة (أخخ)

تذكر الأناجيل وأعمال الرسل ورسائل
 (ايـعتوب)"؛ لكـن بولس ويوسيـفوس

 :1) واحدة في الرسالة الى أهل غلاطي و19 (1) ولكن أي نوع من الألخوّة هي بين
 الكنيسة بالقربى والانتماء والنسبة الى الي
 الواسعع، طبقا لمفهوم كلمـة (أخ )" عنـا شـعب إسر ائيل وشعوب الشرق القـدير
 على قريب أو نسيب. والترجمة السبعينية تستعمل غالبا كلمة (أخ)" في اليونانيّة (لتـنقل هذا المعنى، عوض كــــمـة (انسـيب)) (anepsios) . فـإِـــوة يسوع هم أقرب المقربين إليه في عائلته وعشيرته.
 إخوة هم متأتّرون بطريقة مباشرة بالنظرة اليـهـوديّة والبروتستنتـيّة لتفسير العهـد
 الأناجيل المنحولة التي تقول بزواج سابق ليوسف من مري؟؛ فهو أرمل بحسب هنا هنه الأناجيل وتقليد بعض الكنائس القديعة؛ ومن هذا الزواج له أنناء، هم إخوة يسوع

## حكاترهَ جُوُو <br> فها حقول الكتاب المقدسر

يطيب لادراة هجلَة بيبليا انْ تدرج على صفحاتها كلمة تهنانة الى أربعة صن عهال الكرم في حقل الكتاب المقدس، حازوا كؤخراً على شهادة الدكتوراه في هذا القطام وهم : الابَ هادي هحفوظ، الأخت باسـهة الخوري، الخوري جوزفـ نفام، والاب غابي بو سـرا. في ها يلي لمحة عن هوضوم أطروحة كل هنهم :

## beero النَ

بتاريخ 0 حزيران r + . . ب، وفي الهعهد البيبي الحبري في روها، دافع الأب هادي محفوظ (هن الرهبانية اللبنانية الماروتيـية) عن أطروحته التـي بـعنـوان : >الوظيفة الأدبية
 الرسله، وحاز على شهادة الدكتوراه فيى علم الكتاب المقدس. تتألف الأطروحة هن فصول ثمانية موزعة على ثلاثة أقساه ، الوا

 لقد ساعد تفسير لو r:V: $9-\mathrm{C}$ (رج متّى إطار تحليل لمؤلف لوقا، على الاستنتاج بأن هذا الجزء، كما
 هذا الأخير هو غالباً هرتبط بغضب وبتهديد بالحكم.
 وحدة تنتهيى اليها هذه الآيات، قد فتحت الآفاق على نظرة أخرى. يتميّز لوقا بتقديم خاص للأولى ولرسالة يوحنا. لقد وضع الانجيلي الثالث بعناية لوقا ז: Y ب بشكل أن هذه الوحدة تستجيب لاهتطاماته اللاهوتيّة. هكذا تؤهن المقدمة ( أدبيا هو بوضوخ نبويى. لقد استقى لوقا هن هذه المصادر،

وحرر هذه الوحدة هحتفظا في ذهنه بطا سيدونه في الانجيل وفي أهمال الرسل.
إن ما توصت إليه هذه الأطروة يككن اختصاره بنقاط
ثلاث:

 أدبياً هو بوضوه نبويا

 يسوع وخدمة الرسل. إن يوخنا، الشخصية الرئيسية في
 هذا النص في الدلالة على التواصل والوحدة في تصهيم الله الخلاصـي،، كمـا أيضاً سموّ يسوع على كل أبـطال الرواية اللوقاويّة.
 فهو موضوع في جزء ذات طابع برنامجي، في مستّهل المؤلف

يشكل هذا البحث الثمين هسالهوة كبيرة في بنيان البحث
البيبليم العلمي، وفاتحة خير لعذا الاختصاص في ربوع كنيستا اللبنانيّة والشرق أوسطيّة.

## الأخت باسمă الخورs

 الـرهبانية الأنطونية) عن أطروحتها التي بعنوانـان :
 صورتا الجماعة (الجماعات) اليوحنويّة. دراسة تفسيريّة نقديّة«، وحازت على شهادة الدكتوراه في لاهوت الكتاب
 القدس-الكسليك. تعتبر الأخت باسمة أن الوليمتين

 ذات أهويّة أكيدة لكل دراسة تفسيريّة لهذا الإنجيل. يوخير هوقع الروايتيخ ضهن تصهيم الإنجيل الرابع بأهديتانها. تختم الوليمة الأولى في الواقع نشاط يسوع العلني، بينما تفتّत الثانية تعليم الرسل لإعدادهم لغيابه. هن وجهة
 في نظرة تعليمية رعائيّة ضهنيّة. بيـ الروايتين القرابة مذ حيث الموضوع هيي ظاهرة.
في الوليمتين، يمكنا أن نستشف نظرة كريستولوجيّة هسيحيّة تحرك هنطق هؤلاء وأولئك، والذي يؤسس لطريقة عيش جماعيى ولمطارسة المسؤوليّة. في الواقع، يبرز يوخذا الوقائع وكأنها بيت صراعين :

الأول، بيخ عائلة بيت عنيا وبيت يهوذا حول طريقة إدارة
اللال ( • • + ليرة لمسخ قدمي يسوع أو لوساءدة الفقراء). الـثاني، بيذ يسوع وبيـ بطرس حول الطريقة التي ينبغي على معلم ورب ان يتصرف وفققا (كخاده يغسل أقدام تلاميذه أو كـعلمّم ورب حق).
إن تقديم الموضوع بهذا الشكل يجعل القارئ يتبيي نيّة مخبوءة عند الإنجيلي، درتبطة بخلافات بين أغضاء الجماعات. ولكن طا هيى الخلافات المقصودة. طا كانت الأحوال ؟ ما هو هد الم الإنجيلي من خلال هاتين الروايتين ؟ هـَ هـ هي الفرق الهعادية، وها هي المفاهيم التي تحركا هنطق هؤلاء وأولئك ؟ على كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب بحث الأخت باسةة التي أجادت وأحسنت فاستحتت التقدير والثناء والمديح

E ا الن

التضاهن البشري في سفنر راموت
كث الكلام في الآونة الأخيرة عن التضامن الإنسانيى أو الاجتماعيى وأهويّه في عاله اليوه. هذا ها دنو الخوريى جوزف نـناء إلى هحاولـة تحديد معنـى التضامن حسب اللكتاب المقّس، وهو المصد, الأساس لكلّ تعليم سفز راعوت كمجال لدراسiّه، إذ يـقدم هذا السفر عذةّ » هختلف الأنواع . نالنقطة المحورية فيه هيى بقاء راعوت الموآبية
 مثال على التضضا بين الشعوب الغريبة والتي لا يخلو تاريخها o ( ) . ونجد أيضا فيى السفز أغنياء يساعدوت معوزين، كما هو
 تحليل هذه المقاطع الكتابيّة لا بد أن يزودنا بفكوة واضحة
.
في الفصل الإوّل، درس الخوريى نغاءع المشاكل الإجتماعيّ
 (7-7)، والتي يبحث لما عن حلّ بيi طياّت سطوره.
أهّا في الفصل الثاذي، وهو الأطول، فقد درس كلّ حالات التضامن التي نجدها فيى السفر: تضاهن راعوت مع نعهى
 (أ) 9 -V
 في مواضع ثلاث: حيi سمح لـها بالتقاط السنابـل خلف



 يسود السفر كلّ: نجد مثلا أن دوآب إستقبلت عائلة أليملك وأْنّت لما المسكن والغذاء إبّات المجاعة (1: ا (1)، وبيت لحم أيضا إستقبلت بصدر رحب ,اعوت الموآبية حين أتت مع حهاتها ( (ب) ( 1 ( $)$


الغصل الثالث يحاول أن يستلخص دراسة لاهوتيّة عن
التضاهن. وهذه الدراسة تشتـل على ثلاث مراحل:
 واردة فيى البيبليا، إستعنل الخوري نظام المعاجم اللغويةّ، الفلسفّيّة، والإجتماعيةّ وناقش تطابق مفهوه (concept) التضام صغرى، وبحث عiها في السفر فوجدها كلها . وهكذا يمكت القول إن سفر راعوت تكلم على التضضاهن، حتّى ولو لم يكن الكاتب يعرف هذا التعبير.
يتضمّن الفصل الثاني حالات تضامن بين الناس، لذا كان لا بذّ من طرح السؤال حول دور اللّه في تصّتّنا، وبالتاليي حول دوره وهوتعه هن التضاهن بشكل عام .
 الروح الكونيّة التيى يدعو إليها السفر، إلاَ أن التضاهن يفترض شروطاُ seئه لتطبيقه بشكل صحيح، دثلأ: التضاهن يفترض
 أن يكون إلاّ متبادلاً. وهكا لانا يصبح التضاهن بحقّ طريقاً خلاصياً لهن يسلكه بأمانة.

## الأب غابي بو سمرا

دانع الأب غابيي أبو سر, (مـ الرهبانية اللبنانية المارونية) عن أطروتته التي بعنوِان : >البركات واللعنات في الكتابات
 التطبيقيّة للاراسات العليا، في جامعة السوربون - بَاريس، قسه العلوه التاريخيّة والفيلولوجيّة، أمام لجنة تحكيم مكوّنة هـ أربعة أخصائييين في اللغات الساميةّ والكتاب المقدس، وحاز على شهادة الدكتوراه في العلوم التاريخيّة والفيلولوجيّة. تتضضن هذه الاخيرة ثلاثة أقشام :
الأول، وفيه دراسة عن البركات واللعنات في النصوص الفينيقيّة التي وجدت فيى فينيقيا والحوض الشرقي للابرم الهتوسط، وهي بهجملما جنائزيّية وتذكاريّة وإهدائيّة. الثاني، يدرس النصوص الفونيقيّة، أي اللغة الفينيقيّة في

غرب المتوسط وشطال أفريقيا، وهي بمجملها نصوص نذريّة. أما الثالث، فهو دراسة تحلياليّة واستختاجيّة لهذه النصوص. تدور دراسة البركات واللعنات في النصوص الفي ين يقيةّ والفونيقيةّ حول تركيب صيغها وشرحها ومعارنتها مع صيغ أخرى في الكتاب المقدس العبري، وفيى اللغات الساميّة القديهة الأخرى (آراميّة، أكاديّة، أوغاريتيّة، نبطيّة، تدمريّة، سيانيّة، عربيّة-جنوبيّة...). تؤوّديَ هذه الدراسة والمقارنة بعض الأحيان الى تصحيح وقراءة جديدة للانص الفينيقي الطألوف. نجد صدى لصيغ البركات واللعنات هذه ورواسب كثيرة لها فيى اللغة اللبنانيّة الهحكيّة، مطَّ يدلّ على أنَّا اللبناني قد حافظ على مرّ الأجيال على عبارات وصيغ هيي أحياناً نقل أو ترجهة حرفيّة عن اللغة الفينيقيّة، اللغة الأم للإنسان اللبناني الدعاصر.

## تهانينا !

إننا، إذ نهنىی، الدكاترة الجدد، نأهل أن تكون أبحاثهم حافز| لنا ولمرشحين جدد للسير في هذا الركب، نيتزايد عدد العاملين في كرم الرب، حيث الحصاد كثير والفملة قليلون.



D P. Ayoub Chahwan,
L'image de l'autre dans la Torah


إِرأ فِ الر الرتِّهِ
 كُلنادp (2ل
. $7-\varepsilon$


$$
\cdot \tau-\varepsilon(r \cdots r)
$$

Yvา ، ا $19:$

$$
\operatorname{Pvv}(1 \Lambda: \mid \varepsilon q) \text { Colivl aUر| } \left\lvert\, \begin{array}{r}
q-v(r \cdots r)
\end{array}\right.
$$

$$
\cdot 7-\xi(r \cdots r)
$$

-ف́latie í ، lenleg lè do an-


$$
\cdot q-v(r \cdots r)
$$

1) 

خوُ
-
 rv . ajg

$$
r-r(r \cdots r)
$$

 الأب منمر لبكيك

$$
\cdot 11-1 \cdot(r \cdots r)
$$

- 

$$
\text { . } 71(ז \cdots \tau) \text { rvi }
$$



 الْهور بولس الفظالي

$$
\cdot \varepsilon 1-r q
$$



$$
. r v-r \varepsilon(r \cdots r) \Psi v \wedge
$$

rVt.alal 80 cace zep pil -

$$
\text { . } \% q-r า(r \cdots r)
$$

- bule sedi of abd uloplo-


$$
21-1 \pi(2 \cdots 2) \text { rva }
$$

- all ((ल)is) Jogo olniyl (rai) -

$$
.[\Lambda-r]([\cdots r) r v\rangle
$$



ة مركز النشّر والنوزيع جامعة الرو ح القدس الكسليك 0.
 9/7Errut:


[^0]:    Vosté，op．cit．， 542 ss；Pirot，op．cit．，235ss ；Devreesse，op．cit．，120ss．－ 7 Vosté，op．cit．，394ss．－V

[^1]:     Mgr. Dib, "Chronique de Séert", dans PO, t. v, p. 289-291. - -
    J.- S. Assemani, Biblioteca Orientalis, t. III a, p. 30 sq. - 1

