**يسوع يلتقي صيادي السمك**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | **يسوع يلتقي صيادي السمك**  سلسلة لأخوات يسوع الصغيرات  راجع متى 4/ 18-22 |
| 1 |  | كان في بحيرة الجليل مئات ومئات من السمك, السمك الكبير والسمك الصغير, منه الطيب اللذيذ ومنه ما يؤذيك إذا أكلت منه, منه السمك النادر ومنه العادي. و كان هذا السمك كله يسبح بعضه مع بعض. |
| 2 |  | وكان يسكن بالقرب من بحيرة الجليل اربعة صيادي سمك,  هم سمعان وأخوه اندراوس وكان عندهما قارب ويعقوب ويوحنا  عندهما ايضا قارب. وكان لديهم جميعا شباك قوية لصيد السمك  التي تسبح في بحيرة الجليل. |
| 3 |  | لقد اعتادوا الخروج ليلا عندما تبدأ اسواب السمك تتحرك حولهم فليقلون شباكهم في الماء بضجة كبيرة. |
| 4 |  | فكانوا احيانا يصطادون عشرات وعشرات من السمك. |
| 5 |  | وأحيانا ما كانوا يصطادون شيئا أبدا. |
| 6 |  | وفي الصباح وبعد شروق الشمس كانوا يجرون قواربهم إلى الشاطئ فيجلسون على الرمل و يصلحون شباكهم. |
| 7 |  | و ذات يوم جاء رجل يمشي على الشاطئ وإشراق الشمس تلمع في وجهه. |
| 8 |  | فتوقف ونظر طويلا إلى سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا وهم على شاطئ بحيرة الجليل. |
| 9 |  | و قال لهم: "اتبعوني". |
| 10 |  | فترك حالا سمعان واندراوس شباكهما. أما يعقوب ويوحنا فقفزا من قاربهما قائلين: "هوذا يسوع". |
| 11 |  | فتركوا قواربهم وشباكهم وسمكهم في بحيرة الجليل وركضوا إلى يسوع وقالوا له: "لبيك".  فقال لهم يسوع: "سأجعل منكم صيادي بشر".  ثم تابع يسوع سيره. |
| 12 |  | فتبعه سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا وكانوا جميعا فرحين للغاية ولكنهم كانوا أيضا محتارين.  لقد كانوا صيادي سمك لكن يسوع قال: "صيادي بشر".  فتساءل سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا عن معنى كلام يسوع ولكن ... |
| 13 |  | في الغد سمعوا يسوع يتكلم عن أبيه السماوي وجاء جمع كبير من الناس للاستماع إليه فكان هناك رجال أقوياء ونساء لطيفات وأولاد سعداء ومنهم اصحاء ومنهم مرضى وتعساء وكان يوجد بينهم اغنياء وفقراء ومتسولون ولصوص.  جاء أناس من مختلف طبقات الشعب واجتمعوا كلهم معا. |
| 14 |  | هذا تماما ما حدث للسمك عندما كان سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا يلقون شباكهم في بحيرة الجليل وهكذا فقد ساعدوا يسوع في إلقاء شبكته في بحيرة العالم فاصطادوني واصطادوك.  فالحمد والشكر لله! |