**تقديم يسوع لله - يسوع أنت نورنا (ميتي روش)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | لوقا 2/ 22-38 |
| 2 |  | بعد الولادة ببضعة أيام صعد يوسف و مريم بالطفل يسوع إلى أورشليم كما كتب في شريعة الرب. |
| 3 |  | صعدا إلى الهيكل. |
| 4 |  | يوسف و مريم يقدما يسوع للرب و يقربا زوجي يمام. |
| 5 |  | و كان في أورشليم رجل بار تقي, اسمه سمعان. كان متأكدا انه لم يذوق الموت قبل أن يرى الرب.  جاء إلى الهيكل بوحي من الروح القدس. لما دخل الوالدان و معهما الطفل يسوع، حمله سمعان على ذراعيه. |
| 6 |  | فرح سمعان لأنه عرف المخلص. بارك الله و قال: "الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام. قد رأت عيناي خلاصك نورا لهداية الأمم". |
| 7 |  | و كان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه. |
| 8 |  | قال سمعان لمريم: "سيف الأحزان سينفذ في قلبك ".  يعلن لمريم إنها ستشارك يسوع في ألآمه وستحمل معه آلام البشرية.  نحن نعرف إنها حاضرة معنا لتقوينا في أحزاننا وقريبة من العائلات  ومن القلوب المتألمة. |
| 9 |  | وكان في الهيكل نبية كبيرة في السن اسمها حنة، أرملة، بعمر 84 سنة، تخدم الله نهارا و ليلا بالصوم و الصلاة.  شِكرت الله لأنها رأت يسوع و تحدثت عنه مع كل الحضور. |
| 10 |  | مريم و يوسف رجعوا إلى مدينتهم الناصرة وكان الطفل يسوع ينمو ويتقوى ويمتلئ بالحكمة وكانت نعمة الله عليه. |
| 11 |  | في 2 فبراير نضيء الشموع لنعلن أن يسوع نور لقلوبنا.  كما تحتفل بهذا اليوم جماعة "أيمان ونور" مع إخوة متخلفين عقليا وعاهلهم وأصدقائهم بعيدها السنوي. |
| 12 |  | نعود إلى بيوتنا وإلى أعمالنا مستنرين بنور المسيح ونحن نعرف أن مريم العذراء تشاركنا في كل صعوبات وأفراح حياتنا. |