**د. ديفيد هوارد، يشوع راعوث، الجلسة 23،   
لماذا ابتعد إسرائيل عن الرب**

© 2024 ديفيد هوارد وتيد هيلدبراندت

هذا هو الدكتور ديفيد هوارد في تعليمه عن أسفار يشوع من خلال راعوث. هذه هي الجلسة 23، لماذا ابتعد إسرائيل عن الرب.

تحيات. في مقطع الفيديو هذا أريد أن أتناول سؤالًا لم يتم تناوله بشكل مباشر في الكتاب المقدس. لن ننظر إلى مقطع محدد، ولكنه سؤال يكمن وراء الكثير من الكتب التاريخية، والكثير من أسفار موسى الخمسة، وسفر العدد، وبالتأكيد سفر يشوع، وبالتأكيد سفر القضاة وكذلك أسفار الملوك وأخبار الأيام. أي أن الأمر يتعلق بسؤال أو مشكلة ابتعاد إسرائيل المستمر عن الله وملاحقة آلهة وإلهات أخرى.

لماذا كان ذلك؟ لماذا فعلوا هذا؟ لقد نشأت في الكنيسة. لقد نشأت وأنا أقرأ الكتاب المقدس بنفسي منذ سن مبكرة. لقد نشأت مع تعليم الكتاب المقدس التقي في المنزل وفي الكنيسة.

كنت أعرف كل قصص الكتاب المقدس. لقد كنت فريسيًا صغيرًا صالحًا لأنني كنت أنظر إلى الوراء وأفكر، إلى أي مدى يمكن أن يكون هؤلاء الإسرائيليون أغبياء؟ لماذا استمروا في التحول بعد هؤلاء الآلهة والإلهات الأخرى؟ لا يوجد سبب لذلك. لقد عرفوا ما هو الصواب.

لقد كانوا يعلمون أنهم سيعانون إذا ابتعدوا عن الله. لماذا أصروا بعناد على الاستمرار في القيام بذلك؟ قلت في نفسي، يا فتى، لو كنت هناك، لم أكن لأفعل ذلك. كنت سأتبع المستقيم والضيق.

لم أكن لأستسلم أبدًا لتلك الإغراءات. ماذا كان عنهم؟ لم أكن مهتمًا بكل سرور بالدوافع أو الأسباب الكامنة وراء ذلك. لقد فكرت في نفسي على أنني الشخص الصالح الذي لن يفعل ذلك أبدًا.

كشخص بالغ، عندما أنظر إلى الوراء، أرى ذلك بثلاث عيون مختلفة. أبدأ بطرح سؤال مختلف. أي أن التفكير في الأمر لا بد أن يكون له بعض المكافأة.

لا بد أن هناك بعض الحوافز. ولا بد أن تكون هناك بعض المكافآت التي أدرك بنو إسرائيل أنها ستكون لهم إذا استمروا في هذا النوع من الأمور. ماذا كانت الحوافز؟ وحتى لو علموا أنهم سيعاقبون، فقد استمروا في هذا النوع من الخطيئة.

أعتقد أن دوافعهم لم تكن ماسوشية. لم يكونوا مهتمين بفعل هذه الأشياء حتى يعاقبهم الله. أعتقد أنهم شعروا أن هناك متعة ومكافأة في القيام بهذه الأشياء.

إذن، ماذا كان الأمر بالنسبة للديانات الكنعانية المحيطة بهم، ونظام العبادة الكنعاني، والآلهة والإلهات؟ ما الذي جذبهم للقيام بذلك؟ بالنظر إلى الأمر من خلال العيون الحديثة، أود أن أقول إنني أستطيع تحديد ثلاثة أشياء. قد يكون هناك المزيد، لكنني سأحدد ثلاثة.

الأول كان في الأساس الجنس. الجنس هو حافز قوي في جميع الأوقات، في جميع الثقافات، وغالباً ما يكون من أجل خير عظيم. وفي سياق الزواج الملتزم، فهذا هو جوهر الزواج الجيد وقمة العلاقة الحميمة وما إلى ذلك. لكن، بالطبع، إنه انحراف، على الجانب الآخر.

هناك الكثير من عوامل الجذب الجنسية التي تكون أكثر شكلاً وأسلوبًا منحطًا. لكنني أعتقد أنه كان هناك هذا النوع من الحوافز للإسرائيليين.

هنا بضعة أمثلة. إذا كنت تريد الانتقال معي إلى الفصل 25 من سفر العدد، فهناك قصة كاشفة للغاية في تلك المرحلة. لذا فإن العدد 25 يأتي مباشرة بعد قصة بلعام وملك اسمه بالاق الذي استأجره ليلعن بني إسرائيل في البرية. وكان بالاق يخاف منهم.

لكن بلعام يأتي ويقدم، أساسًا، بسبب يد الله التي تظلله، ينتهي به الأمر إلى تقديم البركات على إسرائيل، وليس العقوبات أو اللعنات. وهكذا، يعود بلعام إلى بيته، ويذهب بالاق أيضًا في نهاية الإصحاح 24. والآن انظر ما جاء في عدد 25: 1. وبينما كان إسرائيل يعيش في شطيم، بدأ الشعب يزنون مع بنات موآب.

النسخة الإنجليزية القياسية التي أقرأها تقول "عاهرة". قيل في إصدارات أخرى أنها تلعب دور العاهرة وتمارس الدعارة بنفسها. لكن الكلمة هنا هي في الأساس الكلمة التي نعرفها عن الدعارة.

ودعوا الشعب إلى تقديم الذبائح لآلهتهم. لقد انحنوا. فربط إسرائيل نفسه بالنير فغور، الآية 3، فحمي غضب الرب على إسرائيل.

إذًا هناك انجذاب للاختلاط بالشعوب الأجنبية هنا، في هذه الحالة، النساء الموآبيات، وإقامة علاقات جنسية. وكان ذلك جزءًا من جزء من الصفقة. إذا رجعت إلى سفر التثنية، فلدينا فقرة أخرى مفيدة للغاية.

وفي سفر التثنية الإصحاح 23 لدينا إشارات على ذلك. إذًا هذا جزء من تحذيرات الله لشعب الله. والشيء الوحيد الذي يقوله هو أنه لا يجوز لأي من بنات إسرائيل أن تكون زانية.

نسختي. تحتوي بعض الإصدارات على عاهرات معبد، عاهرات مقدسات، شيء من هذا القبيل. ولا يكون أحد من بني إسرائيل زانيا.

لذا، لديك هنا صورة للدعارة تختلف تمامًا عن الشكل الطبيعي. اسمحوا لي أن أنهي القراءة وبعد ذلك سنجمعها معًا. الآية 18 تقول: لا تدخل أجرة زانية، وهي كلمة أخرى، ولا أجرة كلب إلى بيت الرب وفاءً لنذر ما، لأن تلك رجاسات الرب إلهك.

لذلك اسمحوا لي أن أشرح الكلمات وراء هذا. شروط الدعارة. المصطلح الطبيعي للعاهرة هو زونا .

هذه هي الكلمة المستخدمة لراحاب في يشوع الإصحاح الثاني. هذا هو نوع الزانية التي نفكر فيها اليوم، الناس الذين يبغون أنفسهم، نوع من أنواع الحدائق العادية. البغايا، على الرغم من العبودية الجنسية والدعارة الجنسية، فإن بغاء العبودية شيء مختلف قليلاً عما لدينا اليوم. إذًا هذا هو المصطلح المستخدم في الآية الثانية هنا، في الآية 18.

لا تجلب أجرة عاهرة. هذا هو ذلك. لكن الآية الأولى في الآية 16، الآية 17، الزانية هي قاديشا .

والعاهرة طائفة الذكر قادش . وكلا المصطلحين مرتبطان بكلمة كادوش في العبرية، وكادوش هي كلمة تعني مقدس. هذه هي الكلمة المستخدمة مرارًا وتكرارًا في سفر اللاويين عن القداسة، والانفصال عن الخطية وعن الفساد، وما إلى ذلك.

لذا، فهذا في حد ذاته انحراف وإفساد لما يعنيه أن تكون مقدسًا. لكن هؤلاء عاهرات يرتبطن بطريقة أو بأخرى بمزار له غطاء ديني حوله، حيث يمارسن الدعارة، ولكن مع نوع من العقاب الديني. نحن نفكر في الديانة الكنعانية، والديانة الكنعانية ذات طابع جنسي للغاية.

وزوجة إيل، الإله العالي للكنعانيين، اسمها عشيرة. وقد نجونا، لقد اكتشفنا، من الناحية الأثرية، تماثيل أشيراه قد نجت، ومنحوتات صغيرة لها أيضًا، حيث كانت ذات طابع جنسي للغاية مع الثديين والوركين وما إلى ذلك. لذا، فهي كائن، كائن جنسي في جوهره.

وجزء من هذه الدعارة الدينية، يبدو أن الفكرة وراءها هي، كما قلنا عدة مرات، أن البعل كان الإله الأعلى العظيم للكنعانيين الذي أرسل المطر، وكان إله الخصوبة. وكانت عشيرة أيضًا، وكانت أمه إلهة أيضًا. وإذا أتيت، فقدمت ذبائحك، وأحضرت قرابينك إلى الهيكل، وبهذا تأمل في استرضاء البعل أو إرضاء البعل أو عشيرة، وسيرسل البعل بعد ذلك المطر ليسقي محاصيلك، وسيكون عليك سنة مزدهرة ومزدهرة.

إذا فعلت هذا، إذن، كانت هناك عاهرات الطائفة، ذكورًا وإناثًا. سيكونون متاحين حتى تتمكن من قضاء الوقت معهم، وسيكون ذلك جزءًا من مكافأة إحضار تقدماتك إلى الهيكل. لذلك، كان الجنس نفسه، والدعارة نفسها، جزءًا لا يتجزأ من الثقافة نفسها، ونسيج الدين الكنعاني ذاته، وقد تم إعطاؤه غطاءًا دينيًا، بمعنى ما، لجعله مشروعًا نوعًا ما.

في لحظات غرابتي، أفكر في الإسرائيليين ربما يخرجون إلى الحي ويطرقون الأبواب، وربما كان هناك ليلة الثلاثاء يشهدون ليلة في الحي، يطرقون الأبواب ويقولون، تعال اتبع الرب، اتبع الرب معنا. ورد الكنعانيون، أنت تمزح، انظر إلى ما نفعله في الكنيسة، ويمكننا أن نحظى بمتعة أكثر مما تفعلون. لذلك، كان هناك ذلك الحافز، وكان هناك ذلك الجذب، حيثما وجد، كان الجنس جزءًا لا يتجزأ من الديناميكية الدينية في الثقافات المحيطة بإسرائيل، وبالتأكيد لم يكن كذلك في إسرائيل نفسها.

أعتقد أن عامل الجذب الثاني لإسرائيل في الابتعاد عن عبادة الإله الحقيقي كان المال والمادية، وتذكرون أن إسرائيل عندما خرج من البرية، من مصر، كانوا عبيدًا لمدة 400 عام، لم يكن لديهم سوى القليل جدًا من أسمائهم باستثناء القطعان، وتم إعطاؤهم بعض ممتلكات المصريين عند خروجهم، ولكن عندما كانوا في البرية، لم يعرفوا حقًا كيفية البقاء على قيد الحياة، ولم يتمكنوا من العثور على الماء، لم يتمكنوا من العثور على طعام، فقد تجولوا لمدة 40 عامًا، وكانوا بدوًا، ولم يكن لديهم مساكن أو ممتلكات دائمة كبيرة، وعندما أرسلوا الجواسيس إلى الأرض في عدد 13-14، غمرهم ما رأوه في كنعان. من المحتمل أن يكون هذا في زمن العصر البرونزي الأوسط، حوالي القرن الخامس عشر الميلادي، وفي تلك الفترة، من الناحية الأثرية، رأينا أن هذا هو وقت الأشغال العامة العظيمة، والمباني العامة، والثروة الشخصية العظيمة، وقد تم الكشف عن المنازل أثريًا، وهكذا بني إسرائيل، نرى تلك الصورة مؤكدة في الكتاب المقدس، حيث دخل الإسرائيليون ورأوا الكنعانيين، فقالوا: نحن مثل الجنادب بالنسبة لهم، وهناك هذه المدن العظيمة المسورة، ونحن لن نكون قادرين على الانتصار هناك، نحن مرعوبون منهم. ونحن نرى ذلك في الكتاب المقدس أيضًا، حيث يتحدث الله معهم عن متى سيأتون إلى الأرض، وأعتقد أنه سيكون من المفيد النظر إلى هذا المقطع في تثنية الإصحاح 6، لقد كنا نشاهد كل هذه المحاضرات عن يا يشوع والقضاة، لقد وصلنا إلى هذا المقطع عدة مرات، ولكننا سوف ننظر إليه مرة أخرى.

في تثنية الإصحاح 6، ينظر الله إلى الأمام، ويقول موسى، الذي يتحدث نيابة عن الله في الآيتين 10 و11، "متى أدخلك الرب إلهك الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيها لآبائك". مدنا عظيمة جيدة لم تبنوها، وبيوتا مملوءة كل خير لم تملأوها، وآبارا لم تحفروها، وكروم وزيتون لم تغرسوها، وها هو يمضي. إذن ما يقوله الله هو أنك قادم إلى أرض عظيمة تتدفق لبنًا وعسلًا، كما نقرأ في مكان آخر، ومع هذه المدن العظيمة وهذه الثروة العظيمة، ليس لديك هذه الأشياء، لكن الكنعانيين يمتلكونها. وهكذا، أتخيل، مرة أخرى، أن الإسرائيليين ربما يطرقون أبواب الكنعانيين ويقولون، تعالوا اعبدوا إلهنا، ونحن هؤلاء الغرباء الفقراء، لكننا نعتقد أنه يجب عليكم اتباع الله الذي نعبده، والكنعانيون كذلك. الرد، أنت تمزح، انظر ماذا فعل بعل لنا.

لدينا كل هذه الثروة، وليس لديك أي شيء. لذا، اتبع بعل وستحصل على الأشياء. أعتقد أن جاذبية المادية كانت جزءًا مما يحدث هنا في هذه الكتب.

والشيء الثالث الذي أعتقد أنه يمكننا تحديده هو ضغط الأقران، ونحن نرى عدة مظاهر لذلك. هناك شيء واحد نراه، إذا كنت تتذكر، عندما طلبت إسرائيل ملكًا بعد سنوات، قالوا نريد ملكًا مثل كل الأمم. لا نريد أن نكون غرباء ، ولا نريد أن نكون الوحيدين بدون ملك من نوع معين.

كان الملك محاربنا العظيم. نريد أن نكون مثل أي شخص آخر، لذا فإن هذا الضغط لنكون مثل الآخرين موجود بالتأكيد. وحتى في الطريقة التي تم بها تصوير إله إسرائيل أو عدم تصويره، أتذكر أنه في الثقافة الكنعانية والثقافة المصرية والبابلية والآشورية وفي كل مكان آخر، كانت هناك تماثيل وتماثيل صغيرة مبهرة، من الصغيرة إلى الكبيرة الشاهقة، وصور وتماثيل. من الآلهة والإلهات التي تعبدها هذه الثقافات.

وبالنسبة لإسرائيل لا شيء. كان لديهم المسكن، وكان لديهم قدس الأقداس، وكان لديهم التابوت، وكرسي الرحمة، ولكن كرسي الرحمة كان فارغًا. ولم يكن هناك صورة لإلههم.

لم يتمكنوا من تصوره، ولذلك شعروا ربما بعدم التناغم مع جيرانهم بهذه الطريقة. لم تكن هناك تلك النقطة المحورية التي يمكنهم أن يقولوها، هذه هي صورة إلهنا. وعلى طول هذا الخط، كان هناك اكتشاف مثير للاهتمام للغاية تم إجراؤه في منتصف السبعينيات، حوالي عام 1975، وهو التنقيب الأثري.

هل تستطيع أن ترى هنا؟ في صحراء شمال شرق سيناء، كان هناك مكان يسمى كوينتيليت اجرود ، وكان علماء الآثار يحفرون في كوينتيليت اجرود . لقد كانت بعيدة بما فيه الكفاية شمالًا بحيث كان يُنظر إليها على أنها جزء من إقليم يهوذا الجنوبي. وعندما قام علماء الآثار بالتنقيب فيه، اكتشفوا أنه بسبب تشابه الفخار مع أماكن أخرى وعوامل أخرى، تمكنوا من تأريخ هذا إلى القرن الثامن قبل الميلاد، القرن السابع الميلادي.

وهذا بالضبط ما يحدث في منتصف فترة الممالك الإسرائيلية. هذا هو زمن عاموس وإشعياء وهوشع، وهذا في جنوب يهوذا. إذن، هذا موقع إسرائيلي، لعدة أسباب مختلفة، والأدلة تشير إلى ذلك.

واكتشفوا البيوت، واكتشفوا الفخار والحلي والممتلكات، وهكذا. واكتشفوا أيضًا ما بدا أنه مكان للعبادة، واكتشفوا، مرسومة على بعض قطع الفخار المكسورة، صورًا ونقوشًا معينة، وأحيانًا حتى على مناطق الحائط . وقد تم العثور على العديد من النقوش التي كانت مثيرة للاهتمام للغاية لأنها ذكرت الرب الإله الحقيقي إله إسرائيل.

لكنهم ذكروا الرب بطريقة مختلفة قليلاً عما نقرأ عنه في الكتاب المقدس. وأيضًا، كانت هناك صورة رائعة، رسم، يبدو مثل هذا إلى حد ما. هذه هي رسمتي الرهيبة.

يمكنك البحث عنه على الإنترنت والعثور على الرسم الحقيقي. انها مجرد البحث عن Quntillit اجرود ، وسوف تجد ذلك. لكن في الأساس هناك ثلاثة شخصيات هنا، اثنان يقفان هنا، وواحد يجلس هنا.

هؤلاء يبدون، إنهم أقوى، إنهم أكثر قوة. لقد خلص علماء الآثار إلى أن هذه ربما تكون تماثيل لثيران واقفة هنا. وهذه شخصية أنثوية، بقرة تجلس هنا.

والبقرة تعزف على القيثارة. هذه هي الصورة. وهذا الثور له غطاء للرأس، نوع من القبعة، من نوع معين، وزخرفة شائعة جدًا في مصر لإله اسمه بيس.

لذلك، لا ينبغي أن نتفاجأ في موقع في جنوب يهوذا، شمال شرق سيناء، بوجود نفوذ مصري في هذه المنطقة. وبذلك يكونون قد كرموا أحد آلهة المصريين بفعلتهم هذه. ولكن كان هناك أيضًا نقش فوق هذا الرسم.

يُقرأ النقش من اليمين إلى اليسار باللغة العبرية. إنها لغة عبرية جيدة لتلك الفترة الزمنية. يبدو مثل العبرية الكتابية.

سأكتب النقش باللغة الإنجليزية، وهذا ما يقوله. وقيل أباركك برب السامرة وبسواريته. هذا اكتشاف مذهل.

على عدة مستويات مختلفة، الأول هو أنه يذكر يهوه السامرة، وهذا نوعًا ما يعكس طريقة للنظر إلى الأنظمة الدينية في الشرق الأدنى القديم، حيث ربما كان هناك أربعة مستويات مختلفة من الآلهة والإلهات، حيث يمكنك لدينا على أعلى مستوى البانثيون المصري، والبانثيون البابلي في كنعان وأماكن أخرى. واحد أو اثنان، عادة اثنان أو ثلاثة أو أربعة من الآلهة العليا. في بابل الآشورية، كان الإله الأعلى هو مردوخ.

في كنعان، كان عادة البعل. كان والده، إل، شخصية نائية نوعًا ما. وفي مصر كان رع أو رع أو أوزوريس.

لذلك كان هذا هو المستوى الأعلى. ثم كان هناك مستوى، المستوى التالي من الآلهة، حيث كان هناك آلهة متعددة، عادة من أجزاء مختلفة من الطبيعة. كان هناك آلهة البحر، ونهر النيل، والصحراء، والجبال، والجداول، وكل ما هو مختلف، والماشية، وجميع أجزاء الطبيعة المختلفة.

يبدو أن المستوى الثالث هو آلهة وإلهات أماكن معينة، ولذا فقد نظرنا سابقًا إلى أن بني إسرائيل ربطوا أنفسهم ببعل فغور في سفر العدد الإصحاح 23. إذًا، البعل هو الإله العالي، ولكن سيكون هناك مكان محلي مظاهر لهم. ونعرف عن بعل صافون الجبل في الشمال.

وهكذا يذكر هذا رب السامرة. هناك إشارة أخرى في نقش آخر من كونتيل أداشوع إلى الرب تموان ، تموان. وهكذا، فإن هذا التصور بأن الرب ليس مجرد إله واحد، ولكنه من أماكن مختلفة، هو نوع من استيراد وجهات النظر الوثنية هنا.

لكن الشيء الثاني المذهل في هذا هو أنه يذكر الرب وعشيرته، عشيرة هي زوجة إيل في الأساطير الكنعانية. وكان لبعل زوجة، عشتروت أو عشتاروث. والآن لدينا هنا ذلك.

وبعد ذلك، عندما نظر علماء الآثار إلى هذا، وبدأوا في تحليل النص بالرسم، عادة ما يتم استخلاص الاستنتاج بأن ما لدينا هنا هو الإله بيست من مصر، ولكن عشيرة هي الإلهة من كنعان. إذن، لدينا تأثير مصري هنا، ولكن لدينا تأثير كنعاني هنا في هذا الموقع الإسرائيلي. ومن المحتمل أن ما لدينا هنا هو صورة الثور.

وهذا هو الرب. الثور شخصية قوية، شخصية القوة والقوة. فلماذا لا نعطي الرب تمثيلاً كهذا؟ والبقرة تكون له عشيرة زوجته.

لذلك، إذا سألنا الناس الذين عاشوا في قنتيل في أشرود في هذا الوقت، هل أنتم عبدة الرب؟ هل تتبع الرب؟ أعتقد أن الإجابة ستكون بالطبع. انظروا، لدينا بركات له. انظر، لدينا صورته على الحائط.

لكننا نريد أن نكون نوعًا ما سهلين الاستخدام، وسهلي البحث، ونتواصل مع جيراننا، ولذلك قدمنا له زوجة. وهذا يجعلها أكثر قبولا للثقافة التي نجد أنفسنا فيها في كنعان. لذا، أعتقد أن هذا مثال مذهل لما قرأناه في الأنبياء مرارًا وتكرارًا عن التوفيق بين المعتقدات.

التوفيق بين المعتقدات هو خلط ودمج التقاليد والممارسات والمعتقدات الدينية المختلفة. في بعض الأحيان تكون هذه الأشياء غير ضارة نسبيًا وليست مشكلة كبيرة حقًا. في بعض الأحيان تكون عبارة عن دمج أساسي للأشياء التي تتعارض بشكل أساسي مع بعضها البعض.

لكن الأنبياء يدينون إسرائيل مرارًا وتكرارًا، ويتحولون إلى الآلهة والإلهات الأخرى. ويبين كتاب القضاة ذلك أيضًا. لقد عرفنا هذا الأمر بشكل مباشر من خلال عدسة الأنبياء وكتاب الكتاب المقدس.

مع اكتشاف قنتيل في أشرود ، رأينا لأول مرة التوفيق بين المعتقدات من خلال عدسة عيون الأشخاص الذين كانوا يمارسونها. وسيكونون فخورين بالقول، نعم، هذا هو إلهنا، وهذه زوجته، إنه إله قوي، إنه يهوه السامرة. لذلك، ضغط الأقران.

الناس في قنتيل في أشرود يستسلمون لضغط الأقران. مما لا شك فيه، تم العثور على نفس الدافع في أماكن أخرى في جميع أنحاء إسرائيل ويهوذا على مر القرون، لكننا اكتشفنا من الناحية الأثرية هذا الاكتشاف المثير في قنتيل في أشرود في منتصف السبعينيات والذي يظهر لنا ذلك بشكل مباشر. قد يكون هناك آخرون يمكن العثور عليهم في المستقبل، ولكن هذا بالتأكيد هو ما يبرز.

إذن، ما هي عوامل الجذب لاتباع الآلهة والإلهات الأخرى في مواجهة استياء الله من ذلك؟ الجنس. أكثر متعة من عدم ممارسة الجنس بالنسبة لكثير من الناس. المال، المادية.

وكان الكنعانيون أكثر ثراءً. الضغط الفردي. لنكن مثل الأمم من حولنا.

لذا، هذه بعض الأشياء التي أعتقد أنها حفزت الناس، وجذبتهم بعيدًا عن الإله الحقيقي، وهذه هي الخلفية التي نبدأ بها المحاضرات والمناقشات القادمة لسفر القضاة. ضع هذه الأشياء في الاعتبار، لأنني أعتقد أن هذه الأشياء موجودة. أحب أن أخبر طلابي بقبعتي الغريبة أن هذا كان يحدث منذ أكثر من 3000 عام.

لذا، نحن محظوظون لأنه ليس لدينا مشكلة مع هذه الإغراءات اليوم. وكانت كل مشكلتهم في ذلك الوقت. لكن بجدية، بالطبع، نرى أن الطبيعة البشرية لا تتغير حقًا.

والطبيعة البشرية، في أي وقت وفي أي مكان، تنجذب إلى هذه الأنواع من الأشياء. وللأسف، أعتقد أننا نواجه هذه المشكلة في أجزاء كثيرة من العالم اليوم، وفي الغرب بالتأكيد، وأحيانًا في أجزاء أخرى من العالم. إغراءات كبيرة على طول هذه الخطوط الثلاثة.

وجزء من وظيفتنا هو أن نطلب أولاً ملكوت الله وبره، وليس هذه الأشياء الأخرى.

هذا هو الدكتور ديفيد هوارد في تعليمه عن أسفار يشوع من خلال راعوث. هذه هي الجلسة 23، لماذا ابتعد إسرائيل عن الرب.