**طيموتاوس (فلورس)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | **طيموتاوس** |
| 2 |  | قصة طيموتاوس حدثت منذ زمن قديم، أثناء زمن يسوع. ولادة طيموتاوس سببت فرحا في شوارع مدينة لسترة وكذلك في عائلته. هذه المدينة في آسيا الصغرى – اليوم تركيا – أبو طيموتاوس يوناني الجنسية وأمه يهودية، اسمها أونقة. من الشباك تشاهد الى طيموتاوس الذي يلعب خارجا مع أصدقائه. يتكلم لغتين الارامي لغة اليهود واليوناني، لغة معروفة من الكل في هذا الوقت. طيموتاوس يحب الجلوس على ركبتي جدته لوئيس لأنها تعرف اروع قصص البلد. |
| 3 |  | يوم من الايام وصل الى لسترة مسافر غريب وجمع السكان على الساحة وطيموتاوس جلس على كتفي أمه ليرى جيدا.  " اسمي بولس، أتكلم عن يسوع مخلصنا. ان يسوع مات و لكن قام حيا من قبره وهو في السماء مع الله..."  معظم الناس تركوا بولس وسخروا منه و لكن أونقة ولئيس وبعض الناس جلسوا حول بولس وكانوا يسمعوه بانتباه. احست أمه وجدة بتغيير كبير كأنهما اكتشفا كنزا. أما طيموتاوس لم يفهم كل ما جرى ولكن يتمنى أن يكون صديق يسوع. |
| 4 |  | في المساء طيموتاوس لا يستطيع النوم فكلام بولس يتردد في ذهنه... حتى قرر أمه وجدته وهو أن يكونوا أصدقاء يسوع وطلبوا المعمودية. بولس يقودهم مع المؤمنين الجدد الى حقل حيث يجري النهر ونزلوا واحد بعد واحد في الماء.  قال بولس: "يا طيموتاوس أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس"  وجاوب طيموتاوس " آمين، أنا أؤمن" ويبتسم ويفرح لأنه أصبح صديق ليسوع. |
| 5 |  | ذات صباح ذهب بولس لبشارة جديدة وطيموتاوس يتطلع عليه ولما اختفى ركض عند أمه وعيناه مليئة بالدموع. وجرب أن يطبق ماذا تعلم من بولس ولم يعد يعيش كما كان فاصبح يساعد الفقراءويجرب يكون لطيف مع الكل. صباحا ومساء يجلس لوحده ويكلم يسوع: "يا رب ساعدني أن أحبك كل يوم اكثر. اعطيني قوة لاكون مبشر مثل بولس. أريد أن اتكلم عنك لجميع البشرية. |
| 6 |  | اليوم، يوم عيد للمسيحيين بمدينة لسترة لأنه قد عاد بولس مرة أخرى وركض طيموتاوس للقاءه. قال له بولس: "عند ذهابي كنت طفلا والآن صرت شابا". لاحظ بولس ان طيموتاوس قد تعمق في كلام يسوع داخل قلبه. فسأل بولس طيموتاوس: "لاحظت أن لديك شجاعة. هل تريد أن ترافقني في سفري؟"  فرح طيموتاوس : "بكل سرور اقبل." وهكذا بولس وطيموتاوس عاشوا مغامرات كثيرة معا. |
| 7 |  | في زمن طيموتاوس، كان لا يوجد وسائل مواصلات، لذلك كان عليهم السفر على اقدام لمسافات طويلة، في الحر تحت اشعة الشمس الحارقة واحذية بالية. ذهبوا مع بعضهم الى الآسيا الصغرى وأورشليم وآثينا وكورنتس حتى روما. في المدن يبشروا الناس في الساحات: احيانا يأتوا الناس ويقبلون تبشيرهم ومرة أخرى يرفضون سماعهم وأحيانا ضربوا بالأحجار وتعرضوا للسجن بسبب ايمانهم. |
| 8 |  | يوم من الايام ارسل بولس طيموتاوس لوحده لرسالة الى المدن لتشجيع المسيحيين هناك حيث كانوا يتجمعوا مع بعض ويعملون ويقرأوا الكتاب المقدس ويصلون ويتناولون. ونشر السلام بينهم لأن اهم شيء في المسيحية أن يحبوا بعضهم لبعض مثل ما أحبنا الله. |
| 9 |  | اثناء سفرهم كان بولس يعلم طيموتاوس ويقرأ له كلام الله ويعلمه كل ما يعرف عن يسوع. وقد صار الآن طيموتاوس قادر أن يصبح مسئولا في الكنيسة.  في عام 63 قد اصبح طيموتاوس اسقف مدينة افسس و قد اختار ليساعده بعض الشيوخ ورجال حكماء. |
| 10 |  | يوم من الايام وصل اليه رسالة من بولس وهو سجين في روما وقبل موته كتب بولس رسالتين لطيموتاوس نقرأها في القداس: " من بولس الرسول الى طيموتاوس ابني الحبيب .. تشدد أنت. شركتني بالمشقات بقوة وقد استمديت هذه القوة من ثقتك بالله" |
| 11 |  | في ايام طيموتاوس كان خطيرا عليه أن يتم معرفة انت من اتباع يسوع. في افسس كان يوجد كثير من الرجال الغير مسيحيين. في يوم احتفالهم بألهم ديونيسيوس قال طيموتاوس: "انتم مخطيئن لان ديونيسيوس ليس الاله الحقيقي بل يسوع المسيح !" غضب الوثنيون كثيرا ومن شدة غضبهم رجموه بالحجارة و ضربوه بالعصا وهكذا مات طيموتاوس شهيدا لايمانه بيسوع. |