رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسلونيكي

الأصحاح الأول

بولس وسليوئس، وتيموثاوس، إلى كنيسة التسالونيكيين، في الله الأب والرب يسوع المسيح:

نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكيين إياكم في صلواتنا. 3 متعلقين بلا انقطاع عمل إياكم، وتعب محببكم، وصبر رجائيكم، ربنا يسوع المسيح، أمام الله وآبائنا. 4 عالمين أن الله الأخوة المحبوبون من الله اختياركم، 5 أن إخليصنا لم يصير لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا، وبالروح القدس، وبيئين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بيئكم من أجلكم. 6 وأثنين صرتم متملئين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير، بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدرا لجميع الذين يؤمنون في مكنونا وفي أخانيا. 7 لأنه من قبلكم قد أدينتم كلمة الله، ليس في مكنوننا وأخانيا فقط، بل في كل مكان أيضا قد دعا إياكم الله، حتى ليست لنا حاجة أن ننكمل شيئا. 8 لأنهم هم يحبرون عنا، أي نحن كان لنا إياكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأنهر، لتببينوا الله الحي الحقيقي، وننظروا

ابنوت من السماء، الذي أقامه من الأمم، يسوع، الذي يفيدنا من الغضب الآتي.
الأصحاح الثاني

لاقمنثمً أنتم أيها الإخوة، تعلمون دُخلوا إلَّيكمَ الله لَمْ يكنَ باطلًا بُل بُعدَ ما تَآلمتما قبِلًا وَبُغيَ عليًّا كما تعلمون، في فيتِي، جاهرُونا في إلَّها أن نَّكلمكم بِنَصير الله، في جهاد كثيرة. لَكن وَغطَنَا ليِسَ عن ضلال، وَلَعنَ دَنسَ، وَلَا يُمكِرُك، بُلَ كَما أَستَحْبِسُوا مِن الله أن نؤُثِّمَن على الإنجيل، هكذا ننكلمُ، لَكَأَنتمَا تَرْضى النَّاس بَل الله الذي يَحْتَبرُ فَلَوْنَا. فَإِننا لَم نَّكنَ قُطً في كلامَ تَمَلقَ كما تَعلمون، وَلَا في عَالِةٍ طَمعَ الله، شاهدٌ. وَلَا طَلبنا مَجِداً من النَّاس، لَمْ نَكنَ وَلَا مِن غَيرُكمُ بِعَائِشَة مِن أَنثى وَلَا قَدِرَونا أن نَكونّ في وَقَار كرسِل المسيح، بُل كَنا منْ تَرقِيقين في وَسطكم كما تَرْبِي المَرضاعة أَولادها، هكذا إذ كَنا حَائِثين إلَّى الله. كَنا نَرَضَي أن نَعتبَكُم، لَكَ أنَحَيَ الإنجيل الله فقطُ بَل أَنْتَسنا أَيضاً، لَكَنَ صرتكم مَحبوبين إلَّيا. فَإِنكم تَذكرون أيها الإخوة تزعمون وكِنُّا، إذ كَنا نَكرَزُ لِكم بِنَصير الله، وَنَحْنَ عَامِلون لَيْلًا وَنْهَارًا كَي لا نَتَغَلِّي على أحد منكم. "أشْرُم صُدْرُ عَالِمُونَ. كَنا تَعلمون كَنُفّن كَنَ تعطَ كلّ وَاحِد منّكم كَالبَ لِأَولاده، وَتَشْجِعُكم. وَوَنشُدُكم لَكَ تَسلّكوا كَمَا يَحْتَلَّه اللَّهُ ذَا عَمَاكِمِ إلى مَلكوتِه وَمَجِده.

فَمن أَجِلْ ذَلِكَ تَحْنِي أَيضاً تَشْكِرَ الله بَل اِنْقَطَعْ، لَكَنِّمً إِذْ تَسُتمِّم فَيُتَأَلِفُتْ ما كَلِمَة خَبِير مِن الله، بِبَلَّغُوهَا لَا كَلِمَةٍ أَناص، بُل كَما هِي بِالحَقْيَة كَلِمَة الله، التي تَنْعَلُ أَيضاً فيكمَ كَلِمَة المُؤْمِنِين. "فَإِنكم أيها الإخوة صرُّتم مَّتمثِلين بِكَنَاسِي الله التَّي هي في اليهوديّة في المسيح يسوع، لَكَنِّمً تَأَلَّفُتم أَيضاً مِن أَهل عَشِرَّتكَ تَلَكَ الَّتَي عِينَتَهَا، كَما هِي أَيضاً من اليهود، "الَّذين قَطَلُوا الرَّب يسوع وَأَثَّرُوهُهُ، وَيُصَطَّهُدوُنَا نَحْن وَهُمْ غَيرَ مَرضِين الله وَأَضْحَكُوا لِجَمِيع النَّاس. "يُصَطَّهُدوُنا عَنَّ نَكلم الأمَّة لَكَ يُخْلَصُوا، حَتَّى يَنْتَمُوا حُطاباً مِن كَلِمَهُ. وَلَكِن كذ أَذَرَكُمُ الغَصَبُ إِلَى النَّهايَة. "وَأَمَا نَحْنَ أيها الإخوة، فإِذ قد قد تَذكرون زَمانًا سَاعَة، بِالوَجَهِ لا بِالقَلبِ، اجْتَهَدُوا أَكثَرُ، باِشْتَهاءٍ كَثِيرٍ، أَن تَرْى وَجُوُهُمْ لِذَلِكَ أَرْى أَن تَأتي إلَّيكمُ - أَن بُولس - مرَّة وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً. وأَمَّا عَافِقُنا الشَّيْطَان. "لَكَمَ مِن هَوَّ رَجَاوَنا وَفَرَحَا وَإِكْلِيلَ افْتِخارَا؟ أَم لَّسْتُم أَنْثى أَيضاً أَمام رَبِّنا يُسْوَع المسيح في مَجِيدِه؟ 20 أَلَكَم أَثَام مَجِيدان وَفَرَحًا.
رسالة يوليو الرسول الأول إلى أهل تالوثنيكي

الأصحاح الثالث

لذلك إذا لم تتحتمَّ أيضًا استحسنت أن تترك في إلينا وحدها. فأرسلنا تيموثاوس أخانا، وعندما الله والعمال معنا في إنجيل المسيح، حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، أكيد لا ينكر في أحد في هذه الضيقات. فإنكم أثمبوا تعلمون أننا موضوعون بهذا. لأننا لما كنا عندكم سبقنا قفتنا لكم: إنما اعتبدين أن نتضاجق، كما حصل أيضًا، وأثمبوا تعلمون. من أجل هذا إذا لم أحتتم أيضًا أرسلت لكم أعرف إيمانكم، فعل المجرب يكون قد جربكم.

فيصير تعبدًا باتيلا.

وأما الآن فإذا جاء إلينا تيموثاوس من عندكم، وبشرنا بإيمانكم ومحببكم، وبان عندكم ذكرًا لنا حسنًا كل حين، وأثمم مشاركون أن تروهنا، كما نحن أيضًا أن تروكم، فبين أجل هذا تعريبنا أنها الإهوة من جهبتكم في ضيقبنا وصبربنا، بإيمانكم. لأننا الآن نعيش أن نثبتُ أنتم في الرَّب. فلأنه أي شكر تستطيع أن تعود إلى الله من جهبتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قادة إنهن: طالبين ليلا ونهارًا أوفر طلب، أن نرى وجوهكم، ونكمل تلاوئكم إيمانكم.  

وأيُّ الرَّب يُمسيكم ويزيدهم في المحبة وسعضلكم لبعضكم للجميع، كما نحن أيضًا لكم: لكي تثبت فلوبكم بلا لوم في القداسة، أمام الله إلينا في مجيء ربي نسوع المسيح مع جميع قدسية. 
الأصحاب الروابط

فَمَنْ ثَمَّ أَيُّهَا الإِخْوَةُ نَسَأَلُكُمْ وَنَتَّلِبُ إِلَيْكُمْ فِي الْرِّبَّ يُضُوعُ، أَنْ كُنَّا تَسْلِمْتُمْ مَنْ تَكَفَّرُ
يَجِبُ أَنْ تَسْلِكُوا وَتُرَشِّذُوا اللَّهُ، تُزِدَاذُونَ أَكْثَرْ. أَلَكُمْ تَعْلَمُونَ أَيَاً وَصَبَأَا أَعْطَيْتَاهُمْ
بِالْرِّبَّ يُضُوعُ. "أَلَّا هَذَهُ هِيَ إِرَادَةُ اللَّهِ قَدْ أَسْتَثْبَرْتُ. أَنْ تَمْتَبِعُوا عَنَّ الْزُّنَاءِ، أَنْ يُعْفَفَ كُلُّ
وَاحِدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَقْتَنِي إِنَاءً بِقَدَاسَةٍ وَكَرَآمَةٍ، "لَا فِي هَوَى شَهْوَةٍ كَالْأَمْمِ الَّذِينَ لَا يُعْفِرُونَ
اللَّهُ. "لَا يَبْتَغَوا أَحَدًا وَيَتَعَمَّمَّ عَلَى أَخِيهِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، لَأَنَّ الْرِّبَّ مَتَّعُّكُمْ لِهِذِهِ كُلُّهَا كَمَا
قُلُّوا لَكُمْ قَبِيلًا وَشَهِيدًا. "لَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُدْعِنَا لِلْقَدَاسَةِ بَلْ فِي الْقُدُسُ. "إِذَا مِنْ يُرِيدُ لَا يُرِيدُ
إِنَّهُ آتِيًا، بَلِ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاهَا كُلَّ أَيْضًا رُوْحَةَ الْقُدُسِ.

وَأَمَّا المَحِبَّةُ الأَخْوِيَّةِ فَلَا حَاجَةٌ لِكُلِّ ذَيْنٍ أَنْ كُلْثُبِ إِلَيْكُمْ عَنْهَا، لَكِنْ لَكُمْ مَتَسْكُنُ مَعْلُومٌ مِنْ
اللَّهِ أَنْ يُجِبْ بِعَضُضَكَمْ بَعْضًا. "إِنَّكُمْ تَفْتَلُونَ ذلِكَ أَيْضًا لِجَمِيعِ الإِخْوَةِ الَّذِينَ فِي مَكْدُودِيَّةٍ
كُلُّهَا. "أَوْلَمْ أَلْتِلَبْ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تُزِدَاذُوا أَكْثَرْ! "أَوْذَرْنَا عَلَى أَنْ يَكُونُوا
هَادِئِينَ، وَتَمَارَسُوا أَمْوَرَكُمْ الْخَاصَّةَ، وَتَشْتَشَلُوا بِأَيْضَيْكَمْ أَنْثَمْ كَمَا أَوْصِيَتَكُمْ، "لَكِيْ
تَسْلِكُوا بِلياْقَةٍ عِنْدَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ، وَلَا تَكُنُّ لَكُمْ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ.

"لَمْ أَرَى أَنْ تَجْهَلُوا أَيِّهَا الإِخْوَةُ مِنْ جَهَةِ الرَّأِفِيِّينَ، لَكِنْ لَتَحْرُّوا كَالْبَاقِينَ الَّذِينَ
لا رَجَاءَ لَهُمْ. "لَأَلْتِلَبْ أَيُّهَا الرَّأِفِيُّينَ أَنْ يَسَوَّعُوا مَاتٍ وَقَامٍ، فَكَذَّبَ الْرَّأِفِيُّينَ يُضُوعًا
سِبْحَانَهُمُ اللَّهُ أَيْضًا مَعَهُ. "فَإِذَا نُولِدُ لَكُمْ هَذَا كُلْمَةً الْرِّبَّ: إِنَّنَا نُحْنَكُمْ الْأَحْيَاَيْبَاقِينَ
إِلَى مَجِيءِ الْرِّبَّ، لَا نَسْتَبِيِّنَ الْرَّأِفِيِّينَ. "لَأَنَّ الْرِّبَّ نَقَّسَهُ بِهِ اَلْيَافِ، بِصَوْتِ رَئِيْسِ مَلَائِكَةٍ
وَتَوَفَّى اللَّهُ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَمَوَاتِ فِي السَّبِيعَ سِبْعَ مَوْمَعٍ أَوْلَاهُ. "لَمْ نَحْنُ
الْأَحْيَاَيْبَاقِينَ سَتَحْتَفْلُنَّ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي السَّبِيعِ لِمَلَايِقَةِ الْرِّبَّ فِي الْحَوْاءِ، وَهَذَا لَا نَكُنُّ
كَلَّ هَيْنَ مَعَ الْرِّبَّ. "لَبِّذَا عَزَّرَهُ بِعَضُضَكَمْ بَعْضًا بِهِذَا الْكَلَامِ.
الأسحاق الخمس

وأما الأرمننة والأوقات فلا حاجة لكم أن تكنواً الإخوة أن أكتب إليكم عنهم، لأنكم نعلمون بالتحقيق أن يوم الربيع كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون: (سلام وآمال)، حينئذ يفاقهم هناك بعثة، كالمستشار للحلي، فلا يخبرون. وأما أنتم أيها الإخوة فلسنتم في ظلمة حتى تدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لستا من ليل ولا ظلمة. ألا تتهم إذا كالتناكم، بل نساب ونصبح. لأن الذين يبانون فيليل ينامون، والذين يسكرون فيليل يسكرون. وآمال نحن الذين من نهار، فنصبح لابسين درع الإمام والمحيطة، وخوذة هي رجاء الخلاص. لأن الله لم يجعلنا للغضب، بل لاقتنا الخلاص جربنا يسوق المسيح، الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحب جمعنا معه. 11 كذلك عزروت بغضكم بعضنا وابنوا أضحكم الآخر، كما نفعلون أيضا.

ثم نسألكم أيضا الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون يبتسم ويذروونكم في الرحب وينذركم، 13 وأن تعذروهم كثيرا جدًا في المحبة من أجل عملهم. سألوا بعضكم بعضًا. 14 وتنبئون إليكم أيضا الإخوة: أذروا الذين بل ترتب. شجعوا صغار الثغور. أسرعوا الصعقاء. تأملوا على الجميع. 15 ابتزروا أن لا يجازي أحدًا أحدًا عن شر بشر. بل كل حين ابتعدا الخير بغضكم لبعضكم واللجميع. 16 أقررنا كل حين. 17 صلوا بله أقطاع. 18 أشتراكوا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوق من جهلكم. 19 لا تطلقوا الروح. لا تحترقوا الثواب 20 امتلكوا كل شيء. تمسكوا بالحسن. 21 امتعبوا عن كل شيء شر. 22 وإلي السلام نسماء يقدسكم بالسماء. وتلخص روحكم وفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوق المسيح. 23 أمين هو الذي يعدكم الذي سيفعل أيضا.

أتهموا أيضا الإخوة صلوا لأجلنا. 24 سلموا على الإخوة جميعا بفoltage مقدسة. 25 أنشئكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. 26 عمة ربنا يسوق المسيح معكم. أمين.