روبرت فانوي ، الخروج إلى المنفى ، محاضرة 6 أ

 الأعداد والتثنية

 مراجعة

 ثانيًا. 12. د. تم تعيين عدد الرجال والمناصب

 دعونا نعود إلى حيث توقفنا. تحدثنا في الجلسة الأخيرة عن أرقام التعداد في الفصول الأولى من كتاب الأرقام. هذا في مخططك ، الرقم الروماني الثاني ، د .12 ، د. ، "تم ترقيم الرجال والمواقع المخصصة." لا أريد العودة إلى تفاصيل تلك المناقشة. ستتذكر أنه كانت هناك أسئلة أثيرت حول بعض العبارات الكتابية (على سبيل المثال ، "سبع دول أقوى منك في أرض كنعان") ، على أساس ما نعرفه عن حجم الجيوش في ذلك الوقت ، وما نعرفه عن حجم المدن - أريحا على سبيل المثال 7 أفدنة. تبدأ في التساؤل عما إذا كنا قد فهمنا حقًا اللغة المستخدمة ، والتي تترجم النسخ الإنجليزية "600000 رجل مقاتل" ، ويبلغ عدد سكانها 2 أو 3 ملايين. قلت في نهاية تلك المناقشة ، "أعتقد أن هذه مشكلة موجودة في تلك الفئة من العبارة اللاتينية" شيء لا يمكنك التحدث عنه "." هناك شيء يحدث هنا غير مفهوم تمامًا.

 لا أعتقد أنني لفتت انتباهك إلى فقرة في الصفحة 41 من اقتباساتك ، وسأختتم هذه المناقشة بإحالتك إلى ذلك. هذا مأخوذ من مقدمة العهد القديم لـ R.K. Harrison ، حيث في ختام مناقشته للمقاربات المختلفة لتفسيرات أرقام التعداد في الأرقام ، يقول: "لا يمكن لأي من هذه المحاولات لتقليص أرقام العهد القديم أن تقدم تفسيرًا مرضيًا لجميع البيانات المعنية. " تذكر عندما تحدثت عن ترجمة الإليف كـ "زعيم" أو "مجموعة خيمة" - لا تزال لديك مشكلة في جمع الأرقام في النهاية. لذلك من الصعب لأي حل مقترح حاليًا أن يتعامل بشكل مرض مع جميع البيانات. وبالتالي لا يمكن اعتبار الاقتراحات المقدمة متوازنة بشكل موحد لغرض التفسير. إذا كانت الأدلة الأخرى من المصادر الشرقية القريبة المتعلقة بالأرقام بشكل عام ذات قيمة في هذا الإجراء ، فهذا يعني أن التأكيد العددي للعهد القديم سيستند إلى بعض أسس الواقع المألوفة لدى القدماء ، ولكنها غير معروفة للعلماء المعاصرين. . " بعبارة أخرى ، هناك شيء ما يحدث هناك لا نفهمه تمامًا. هذا هو المكان الذي سأترك فيه القضية. إذا كنت مهتمًا ، يمكنك إلقاء نظرة على بعض المراجع في قائمة المراجع الخاصة بك - فهناك قدر لا بأس به من المناقشة هناك للمضي قدمًا. أي أسئلة عن ذلك قبل أن نكمل؟

 12. ج. اللاويون معدودون وتكليفهم واجباتهم ـ عدد ٣: ١-٤: ٤٩

 حسنًا ، ج. تحت 12. "اللاويون معدودون وواجباتهم: عدد 3: 1-4: 49." إذا انتقلت إلى الفصل 3 من الأعداد ، فستلاحظ في بداية الآية 1 وبعدها يتحدث عن اللاويين. انزل إلى الآيات 5 ، "قال الرب لموسى: قدم سبط لاوي وقدمهم لهارون الكاهن لمساعدته. عليهم [اللاويون] أن يؤدوا واجبات له وللمجتمع بأسره في خيمة الاجتماع من خلال القيام بعمل المسكن. عليهم أن يعتنوا بجميع أثاث خيمة الاجتماع ، ويفيون بالتزامات بني إسرائيل من خلال القيام بعمل المسكن ".

 لذلك ، تم تكليف اللاويين بمهمة رعاية المسكن ، وفي القيام بذلك يقفون مكان بكر جميع العائلات الإسرائيلية. لاحظتم في الآية 12 أن الرب قال ، "لقد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدلاً من أول نسل ذكر لكل امرأة إسرائيلية. اللاويون لي ، لأن لي كل بكر. تذكر الآن أننا تحدثنا عن قدوم سبط لاوي للوقوف مع موسى وقت حادثة العجل الذهبي. لقد باركوا بطريقة ما لفعل ذلك. قد تكون هذه هي الطريقة التي يتم بها تفسير هذا. بالعودة إلى سفر التكوين ، فقد تم لعنهم ببركات يعقوب عندما لم يتم منحهم ميراثًا قبليًا ، ولكن الآن تم تكليفهم بهذه المهمة الهامة في إسرائيل. ولكن نظرًا لأنه يمكنهم الوقوف نيابة عن كل من بكر عائلات إسرائيل ، كان لا بد أيضًا من احتسابهم ، وهذا ما يلي في هذا الفصل وسرعان ما ستعود إلى مشكلة التعداد. تقول الآية 14: "قال الرب لموسى في برية سيناء: عد اللاويين حسب عشائرهم وعشائرهم. احسب كل ذكر عمره شهر أو أكثر. "وقد تم ذلك ، وتجد في الآية 39 أن" العدد الإجمالي للاويين حسب أمر الرب من قبل موسى وهرون حسب عشائرهم ، بما في ذلك كل ذكر عمره شهر أو أكثر. ، كان 22000 ".

 انظر الآن إلى الاقتباسات الخاصة بك في الصفحة 44 ، تحت J. J. Davis. في كتابه الدلالات الكتابية ، يعلق على هذا الرقم فيما يتعلق بالأبكار. إنه يعلق حقًا على الآيات 40-49 من العدد 3 ، لأنه إذا ذهبت أبعد من ذلك بعد 22000 من اللاويين ، فإن الآية 43 تقول ، "العدد الإجمالي للذكور البكر بعمر شهر أو أكثر ، مدرجين بالاسم ، كان 22273." بمعنى آخر ، كان عدد الذكور من البكر أكثر من اللاويين بـ273! لذلك كان لا بد من دفع تعويض عن ذلك ، وقرأت في الآية 46 أنه لتخليص 273 بكرًا من بني إسرائيل الذين تجاوزوا عدد اللاويين ، سيتم جمع خمسة شيكل لكل منهم. لذلك هذه هي الطريقة التي يتم بها موازنة كل شيء. لكن دعونا نعود إلى تعليق ديفيس على البكر بين القبائل. "واحدة من أكثر القضايا المحيرة التي تمت مواجهتها في سفر العدد هي مجموع البكر بين القبائل. وفقًا للإحصاء الذي تم إجراؤه لغرض الفداء ، بلغ مجموع الذكور من الذكور من القبائل 22،273 فقط ". هذه الآيات 42 و 43. "إذا كان عدد سكان الأمة أكثر من مليون ذكر ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الحال - إذا كان هناك 603،550 رجلاً بعمر 20 عامًا فما فوق - فإن ما سيعمل عند 22،273 يمثل إجمالي جميع البكر في الأمة ، وسيكون هناك بكر واحد فقط إلى 40 أو 50 ذكرًا ". لذا ترى أنك هنا تعود إلى مشكلة أخرى: إنها عائلة كبيرة جدًا. "هذا يعني أن كل أب لأسرة يجب أن يكون قد أنجب أو لا يزال لديه 39 إلى 44 ابنًا ، ولا يتحدث عن البنات." بشكل عام ، تكون نسبة البكر في السكان من 1 إلى 4.

 الآن ، في الفقرة التالية ، يذكر ديفيس C.F. Keil و Franz Delitzsch في سلسلة التعليقات الكلاسيكية القديمة على العهد القديم. إنهم يتعاملون مع هذه المشكلة بالقول إن هذا العدد من البكر لا يمثل إلا عدد المولودين في غضون 13 شهرًا ، أو بين الخروج والوقت الذي صدر فيه القانون. بناءً على الإحصائيات المذكورة أعلاه ، يبدو أن هذا يشير إلى وجود حوالي 19000 بكر في عام واحد ، مما يجعل الأرقام متوافقة مع احتمالات الوضع التاريخي. الآن ، هذا اقتراح مثير للاهتمام. ولكن يبدو لي أن المشكلة هي أنك إذا عدت إلى الآية 43 في النص ، فماذا تقول؟ وتقول إن إجمالي عدد الذكور المولودين في الشهر أو أكثر أقل من 22273. لا يقول "الذكور البكر الذين ولدوا في آخر 12 إلى 13 شهرًا". تقول العدد الإجمالي للذكور البكر بين بني إسرائيل. لذا أعتقد مرة أخرى أن هناك شيئًا ما يحدث مع هذه الأرقام لا نفهمه تمامًا فيما يتعلق بالطريقة التي يتم تجميعها بها واللغة المستخدمة. لذلك أود أن أطوي هذا في تلك النقطة الكبيرة. لا أعتقد أن لدينا معلومات كافية. لا أعتقد أن هذا يقودك إلى استنتاج أن النص لا يمكن الاعتماد عليه. أعتقد أن النص يمكن الاعتماد عليه ، فهو ليس مفهوما بشكل كامل. أي أسئلة؟

 د. قانون الغيرة ـ عدد ٥: ١١-٣١

 دعنا ننتقل إلى د. إنه "قانون الغيرة: عدد 5: 11-31". إن عنوان "قانون الغيرة" لهذا القسم يأتي فعلاً من الآية 29 ، في نهاية المقطع ، بعد وصف طريقة التعامل مع نوع معين من المشاكل. تقرأ في الآية 29 ، "هذا إذن هو قانون الغيرة" ، ويستمر في القول ، "عندما تضل المرأة وتدنس نفسها وهي متزوجة من زوجها ، أو عندما ينتاب الرجل مشاعر الغيرة لأنه يشك في زوجته. على الكاهن تطبيق احكام هذا القانون ". إذا عدت إلى الآية 14 تحصل على وصف لما يتعامل معه هذا. دعني أبدأ القراءة في الآية 11. "ثم قال الرب لموسى ،" تحدث إلى بني إسرائيل وقل لهم ، "إذا ضلّت زوجة الرجل وخانت له بالنوم مع رجل آخر ، وهذا مخفي عن زوجها ، ونجاستها غير مكتشفة (لأنه لا يوجد عليها شاهد عليها ، ولم يتم ضبطها متلبسة بالفعل) "." ثم ترى الآية 14 تصف الموضوع ، "وإذا شعرت بالغيرة عليها الزوج ، ويشك في زوجته وهي نجسة ، أو إذا كان يشعر بالغيرة ويشتبه بها مع أنها ليست نجسة ، فهو يفعل أشياء معينة وهذا هو قانون الغيرة.

 هذا يعطي الإجراء الذي يجب اتباعه في هذا النوع من الحالات. إنها حالة لا يوجد فيها دليل ، وهناك احتمالان: امرأة أخطأت ضد زوجها ، ويصبح غيورًا ولكن ليس لديه دليل ، لكنها مذنبة ؛ أو حالة يشك فيها رجل بأن زوجته قد أخطأت ، ومرة ​​أخرى لا يوجد دليل ، لكن المرأة بريئة. لذا فهي حالة لا يوجد فيها دليل ، ولكن الزوج مشبوه. في مثل هذه الحالة ، هناك إجراء محدد هنا يجب اتباعه. الإجراء ليس للتعامل مع الجريمة المزعومة نفسها. كانت هناك بالفعل عقوبة الإعدام للزنا لكل من الرجال والنساء. لكن هذا الإجراء هو للتعامل مع براءة أو ذنب المرأة ، وذلك لإزالة الغيرة التي لا أساس لها من الصحة. كان من المفترض أيضًا أن يكون رادعًا للخيانة في إجراء التعرض.

 الآن ، ما هو الإجراء؟ تقول الآية 15 أنه إذا كانت هناك حالة كهذه ، فعلى الزوج أن يأخذ زوجته إلى الكاهن: "وعليه أيضًا أن يأخذ تقدمة عُشر إيفة من دقيق الشعير نيابة عنها. ولا يصب عليها الزيت أو البخور ، لأنها تقدمة من الحبوب للغيرة ، وتذكير للفت الانتباه إلى الذنب ". لذلك ، يجب إحضار قربان في الآية 15. ثم في الآيات 16 إلى 18 يضع الكاهن المرأة أمام الرب ويضع التقدمة في يدها. تقول الآية 16: "يقدمها الكاهن ويقفها أمام الرب. ثم يأخذ بعض الماء المقدس في جرة خزفية ، ويضع بعض التراب من أرضية المسكن في الماء. بعد أن يجعل الكاهن المرأة تقف أمام الرب ، يحل شعرها ويضع بين يديها ذبيحة التذكير ، ذبيحة الغيرة ، بينما هو هو نفسه يحمل الماء المر الذي يجلب اللعنة ".

 لذلك يضع المرأة أمام الرب ، ويضع التقدمة في يدها ، ثم في الآيات من 19 إلى 22 تقسم المرأة يمينًا يستخدمه الرب إما ليباركها أو يلعنها وفقًا لبراءتها أو ذنبها. الآية 19: "فيحلف الكاهن المرأة على يمينها ويقول لها: إن لم يضطجع معك رجل آخر ولم تضل وتنجس وأنت متزوج من زوجك ، فليكن هذا الماء المر الذي يجلب لك اللعنة. لا تؤذيك. لكن إذا ضللت الطريق أثناء زواجك من زوجك ونجست نفسك بالنوم مع رجل غير زوجك - هنا يضع الكاهن أحدهم تحت لعنة القسم هذه - فدعو الرب شعبك أن يلعنك وينبذك عندما يتسبب في ذلك. يضيع فخذك بعيدًا وينتفخ بطنك. أتمنى أن يدخل هذا الماء ، الذي يجلب لك اللعنة ، جسمك حتى ينتفخ بطنك ويهدر فخذك ". الآن هذا الماء هو هذا الماء الذي يختلط بالغبار من أرضية المسكن.

 لذا فإن المرأة تشرب هذا الخليط من الغبار والماء وتكون النتيجة كما هو موصوف. إذا كانت بريئة فلن يحدث شيء ، وإذا كانت مذنبة فسوف يتلاشى فخذها وينتفخ بطنها. لا أعتقد أن هناك أي سبب لاستنتاج أن مزيجًا من الغبار والماء ، كما هو موضح هنا ، من شأنه أن يؤدي إلى هذا النوع من النتيجة بطريقة طبيعية فقط. إنه ليس تأثيرًا جسديًا بحتًا. إنه ينطوي على تدخل الله الذي أجاز هذا الإجراء للغرض المحدد - لتقرير براءة أو ذنب المرأة.

 المحاكمة بالتعذيب

 الآن بعد قول ذلك ، فإن الإجراء يشبه ، إلى حد ما - ليس تمامًا ، ولكن إلى درجة معينة - ما يُعرف باسم "المحاكمة بالتعذيب". لا أعرف ما إذا كنت قد سمعت عن هذا المصطلح الوصفي - "المحاكمة بالتعذيب". للمحاكمة عن طريق المحنة تاريخ طويل من كثير من الناس على مدى فترة طويلة من الزمن. إذا ذهبت إلى مدونة حمورابي (حوالي 1700 قبل الميلاد) ، فإن القانون 132 يقرأ ، "إذا تم توجيه الإصبع إلى زوجة مواطن على حساب رجل آخر ، لكنها لم يتم القبض عليها وهي تكذب مع رجل آخر" - بعبارة أخرى ، مرة أخرى ، لا يوجد دليل - "من أجل زوجها ستلقي بنفسها في النهر". بالطبع كانت النظرية ، إذا كانت مذنبة فسوف تغرق. إذا كانت بريئة لكانت على قيد الحياة. هذه "محاكمة بالتعذيب". تقول الموسوعة: "المحاكمة بالوردية هي إثبات قانوني بالتدخل الإلهي. في حالة عدم وجود دليل عادي ". إذا نظرت إلى تاريخ هذا ستجد أنه غالبًا ما يكون بسبب الماء أو بالنار. في بعض الأحيان ، كان يُطلب من الناس السير عبر جمر النار الساخنة ، ثم يتم فحص شدة الحروق على مدى فترة من الزمن. إذا كانوا يعانون من حروق شديدة ، فهذا يدل على الشعور بالذنب. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا يدل على البراءة. يمكن أن يُطلب من المرء أن يضع يده في اللهب ، ومن شأن فحص مماثل أن يقدم تقييمًا للذنب أو البراءة.

 في كثير من الأحيان ، تمت مقارنة هذا الإجراء بالتجربة عن طريق المحنة التي كانت شائعة في العصور الوسطى في أوروبا. كان شائعًا في إنجلترا قبل نظام هيئة المحلفين. لكن أعتقد أن هناك فرقًا مهمًا. قلت إنها تشبه إلى حد ما المحاكمة بالتعذيب ، لكن لاحظ أن هناك فرقًا. في المحاكمة بالتعذيب كما هو معتاد ، هناك افتراض بالذنب ما لم تثبت براءته. بعبارة أخرى ، إذا مشيت على الفحم ، فمن المحتمل أن تحترق. لذلك ، عادة ما يكون هناك افتراض بالذنب في المحنة ما لم تثبت براءته ، أي ما لم يتم إخراج الشخص من النار أو الماء. لكن الطقوس هنا هي عكس ذلك حقًا. هناك براءة مفترضة ما لم تثبت إدانتها. الخطر هنا ليس مهددًا للحياة أو شيئًا تتوقع أن يتسبب في إصابة ، إنه مجرد شرب الماء الممزوج بالغبار. إذا تعفن الفخذ أو تضخم البطن بعد فترة من الوقت ، فمن المفترض أنك مذنب. لذلك أعتقد أن هذا تمييز مهم.

 يبدو أن الرب أمر أن يكون هذا إجراء يجب اتباعه في مكان مثل هذا ، في سياق اجتماعي حيث تكون النساء عمومًا محرومات. هذا الحكم هو في الواقع في كثير من النواحي لصالح المرأة. يجبر الزوج المشبوه على إثبات قضيته أو الكف عن الاتهامات والشبهات ، ويُفهم أنه لا يستطيع فعل ذلك.

 ه. شريعة النذير ـ عدد ٦: ١-٢١

 حسنًا ، دعنا ننتقل إلى البريد. "شريعة النذير عدد ٦: ١-٢١". ستجد عنوان هذا في الآية 13 والآية 21. تلاحظ في الآية 13 من العدد 6 ، "الآن هذا هو قانون النذير" ، وفي الآية 21 ، "هذه هي شريعة النذير. " ما هو الغرض من شريعة النذير؟ نص شريعة الناصري على نوع من التكريس الخاص للرب لشخص ما ، سواء كان ذكرًا أو أنثى ، لم يكن من الكهنوت ، ومكّنه من فصل نفسه عن الرب لفترة محدودة من الوقت. لم يكن شيئًا إجباريًا ، بل كان أمرًا طوعيًا. لم يكن نوعًا من الرهبنة أو الزهد. سمحت بحياة طبيعية في المجتمع مع بعض المؤهلات أو الاستثناءات. لذلك قرأت في الآية الأولى من العدد 6 ، "قال الرب لموسى ،" تحدث إلى بني إسرائيل وقل لهم ، "إذا أراد رجل أو امرأة أن يقطع نذرًا خاصًا ، نذر فراق للرب نذير "" يجب أن يفعل أشياء معينة. قد أقول إن كلمة "Nazirite" تأتي من الجذر nazar (nzr) ، والتي تعني "التكريس أو الانفصال". إذن ، هناك تلاعب بالمعنى الجذري لهذه الكلمة - إنه تعهد خاص بالانفصال للرب.

 الأشياء الثلاثة التي لم يكن على الناظري أن يفعلها كانت أشياء ليست خاطئة في حد ذاتها ولكنها أشياء ميزت هذه الفترة الخاصة من التكريس للرب. أول شيء ، الآيات 3 و 4 ، كان الامتناع عن كل ما يأتي من الكرمة. "عليه أن يمتنع عن الخمر وغيره من المشروبات المخمرة ، ولا يشرب الخل المصنوع من الخمر أو من أي شراب مخمر آخر. ولا يجوز له أن يشرب عصير العنب ولا يأكل العنب أو الزبيب. طالما أنه نذير ، فلا يجب أن يأكل أي شيء يأتي من العنب ، ولا حتى البذور أو الجلد ".

 الأمر الثاني هو أن يترك شعره ينمو كرمز للتكريس للرب. تقول الآية 5: "لا يجوز استخدام شفرة حلاقة على رأسه طوال فترة نذره بالانفصال. يجب أن يكون مقدسا حتى تنتهي فترة فراقه للرب. يجب أن يترك شعر رأسه يطول ".

 وثالثاً ، الآيات 6 و 7 ، لم يكن على اتصال بأي جثة. "طوال فترة الفراق للرب لا يقترب من جثة. حتى لو مات أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته ، فلا يجوز له أن يجعل نفسه طاهرًا بسبب طقوسهم ، لأن رمز انفصاله عن الله على رأسه ". هذه هي الأشياء الثلاثة التي كان على الناصري أن يفعلها. في نهاية النذر ، كان من المقرر تقديم ذبائح مختلفة ، وحلق الرأس وحرق الشعر على المذبح ، وانتهت فترة هذا النذر. هذا هو قانون الناصري.

 قد أعلق هنا فقط ؛ إذا نظرت إلى تاريخ الكنيسة المسيحية ، فأنت على الأرجح تدرك أنه في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هناك تقليد طويل في مطالبة الناس بأخذ عهود ، وخاصة بالنسبة للكهنوت ، من العزوبة والفقر والعفة والطاعة ، و تفعل ذلك طوال حياته. لقد أدى هذا النظام إلى الكثير من المشاكل. خاصة مع النظام الرهباني ، الذي أعتقد أنه لا يوجد دعم كتابي له. العزوبة ليست حالة أكثر قداسة من الزواج ، والانسحاب من الاتصال الاجتماعي العادي ، والمشاركة والمشاركة في المجتمع والمجتمع ، ليس شيئًا يفضي إلى النمو الروحي في الدين الحقيقي أكثر من الانخراط في المجتمع. لذلك ، من المثير للاهتمام أنه في هذا العهد بالذات ، يمكن لأي شخص أن يأخذه وهو أمر تطوعي ومؤقت. إنه ليس شيئًا يُفرض لمدى الحياة إلا في حالات خاصة مثل شمشون وصموئيل. إنه ليس شيئًا ينطوي تمامًا على العمر وليس شيئًا يسحبهم تمامًا من الحياة الطبيعية في المجتمع.

 لست متأكدًا مما إذا كان يخبرنا بالوقت الذي يستغرقه إنهاء العهد. لا يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لإنهائه ، لذلك ربما يمكن لأي شخص. أعتقد لاحقًا في اليهودية أنه كانت هناك محاولة لتحديد المدة - ستكون فترة شهر أو ستة أسابيع أو شهرين أو شيء من هذا القبيل - ولكن في القانون نفسه ، لم يتم تحديدها.

 F. تقدمة الأمراء في تدشين المذبح ـ عدد ٧: ١-٨٩

 ولكن دعونا ننتقل إلى f. أريد فقط أن أدلي ببعض التعليقات الموجزة هنا. F. هو ، "تقدمة الرؤساء عند تدشين المذبح: عدد 7: 1-89." قد أذكر فقط أن هذا هو أطول فصل في أسفار موسى الخمسة. كم عدد الآيات؟ الآيات 89. الآن إذا ألقيت نظرة سريعة عليها ، ستجدها متكررة جدًا. يصف التقدمة التي قدمها ممثل كل قبيلة في هذه المناسبة لتكريس المذبح للمسكن. على سبيل المثال ، انظر إلى الآية 24: "في اليوم الثالث ، قدم أليآب بن حيلون ، رئيس شعب زبولون ، قربانه". فالممثل من سبط زبولون يقدم قربانا. ثم يتم وصف التقدمة في الآيات من 25 إلى 29. "كان قربانه صفيحة فضية واحدة وزنها مائة وثلاثون شيكل ، ووعاء رش فضي وزنه سبعون شيكل ، كلاهما حسب شيكل القدس ، كل منها مملوء بدقيق ممزوج بالزيت. تقدمة الحبوب صحن واحد من ذهب وزنه عشرة شواقل مملوء بالبخور. ثور واحد وكبش واحد وخروف ابن سنة واحدة للمحرقة. عنز واحد ذبيحة خطيئة. وذبحان وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة حملان ابن سنة واحدة ذبيحة تقدمة. كان هذا قربان أليآب بن حيلون.

 الآن إذا نظرت إلى كل من العروض الأخرى لممثلي القبيلة الأخرى ، فكلها متطابقة. لذا يصبح الفصل متكررًا جدًا وقد تسأل ، "ما الهدف؟" يبدو لي أن ما يخبرنا به هو أن الله مهتم بكل فرد من شعبه وعروضهم على الرغم من أن هذه القرابين قد تكون هي نفسها في الأساس. يهتم الله شخصيًا بكل شخص وكل من هذه القبائل وما يقدمونه. لذلك تم تسجيله ، يقدم بعد العرض بعد العرض.

 ز. عيد الفصح الثاني بعد مغادرة مصر ـ عدد 9: 1-14

 دعنا ننتقل إلى g. "الفصح الثاني بعد مغادرة مصر: عدد ٩: ١-١٤." هناك تسمية زمنية في الآية 1 من الفصل 9: "تكلم الرب لموسى في صحراء سيناء ، في الشهر الأول من السنة الثانية بعد خروجهم من مصر. قال ، "ليحتفل الإسرائيليون بعيد الفصح في الوقت المحدد. احتفل به في الشفق في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ". الآن لاحظ ذلك الوقت: الشهر الأول من العام الثاني. ارجع إلى الأرقام 1: 1. يقول سفر العدد ١: ١ أن "الرب كلم موسى في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية". اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية في 1: 1 ، ولكن في 9: 1 هو الشهر الأول من السنة الثانية. هذا في الواقع أقدم من التعليمات الواردة في الفصل الأول حول إجراء التعداد.

 ولكن ما يحدث في هذا الوقت هو أنهم فعلوا ذلك في الشهر الأول من السنة الثانية ، لكنك قرأت ما يلي في الآية 6: جسم. فجاءوا إلى موسى وهارون وقالوا لموسى: لقد أصبحنا نجسين بسبب الجثة ، ولكن لماذا نمنع من تقديم قربان الرب مع بني إسرائيل الآخرين في الوقت المحدد؟ " ملتزمون بمراعاة الفصح لكنهم نجسون طقسيًا حتى لا يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفصح. هنا لديك مشكلة تضارب الأخلاق. كان على جميع الإسرائيليين الاحتفال بعيد الفصح وإلا سينقطعون عن شعب الله. انزل إلى الآية 13: "إذا فشل رجل طاهر طقسيًا وليس في رحلة في الاحتفال بعيد الفصح ، يجب قطع الرجل عن شعبه لأنه لم يقدم قربان الرب في الوقت المحدد ، فسوف يتحمل ذلك الرجل. عواقب خطيئته ". لكن إذا عدت إلى التشريع الموسوي في سفر اللاويين ، فإن أي شخص لمس جثة كان نجسًا ومُنع من الاحتفال بعيد الفصح. إذن ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ من المفترض أن تراقبها ، لكنك لا تستطيع ذلك لأنك نجس.

 يأتي هؤلاء الناس إلى موسى ويقولون ، "ماذا نعمل؟" وموسى لا يعرف. في الآية 8 ، يقول موسى ، "انتظر حتى أجد ما يأمر به الرب من أجلك!" ثم تقرأ في الآية 9 ما قاله الرب لموسى. يقول ، "أخبر الإسرائيليين عندما يكون أي منكم أو نسلكم نجسًا بسبب جثة أو بعيدًا في رحلة قد يظلون يحتفلون بعيد الفصح. سيحتفلون به في اليوم الرابع عشر ، في الشهر الثاني ". بمعنى آخر ، يتم إعطاء تاريخ لاحق كبديل. أعتقد أنك ترى في هذا شيئًا مهمًا فيما يتعلق بطبيعة القانون المدني والقانون الاحتفالي. لا أعتقد أن هذا القانون كان يُقصد به أن يُنظر إليه من منظور قانوني ضيق. وهذا يعني أنه ليس شيئًا لا يتزعزع تمامًا ولا يتغير.

 الآن أعتقد أن ما قاله يسوع في مرقس ٢:٢٧ يحصل على نفس النقطة. قال يسوع ، "السبت مصنوع للإنسان ، وليس للإنسان ليوم السبت." وقد أعطا الله هذا القانون لمنفعة البشرية. ليس العكس. ما يفعله الرب هنا هو توفير طريقة للحفاظ على أفضل ما في هذين المطلبين: يجب أن تحفظ عيد الفصح ، ولا يجب أن تذهب عندما تكون نجسًا ، دون المساومة حقًا أيضًا. لكن يتم توفير الاستثناءات والنزاعات. لذلك ، يمكن إقامة عيد الفصح الثاني بعد شهر من عيد الفصح العادي من أجل استيعاب الأشخاص الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الأول بسبب نجسهم أو عدم سفرهم في رحلة.

 ح. التدبير الإلهي للتوجيه والإرشاد ، يبدأ إسرائيل الآن مغادرة سيناء في رحلتهم نحو أرض كنعان

 ح. تحت سن 12: "التدبير الإلهي للتوجيه والإرشاد ، على إسرائيل الآن أن تبدأ في مغادرة سيناء في رحلتهم نحو أرض كنعان." تم عمل فردين: في العدد 9: 15-23 لديك عمود سحاب ونار. تقرأ في العدد 9:15 ، "في يوم المسكن أقيمت خيمة الشهادة ، وغطتها السحابة من المساء إلى الصباح. بدت السحابة فوق المسكن كالنار ، وهكذا استمرت. غطته السحابة وبدت كالنار في الليل. كلما ارتفعت السحابة عن الخيمة انطلق بنو اسرائيل. كلما حلت السحابة ، أخذ الإسرائيليون معسكرًا. بأمر من الرب انطلق بنو إسرائيل ونزلوا بأمره. ما دامت السحابة فوق المسكن بقوا في المحلة. " لذا ، فإن ما تبقى منه يصف كيف كان ذلك من أجل قيادة الإسرائيليين في رحلتهم. الشرط الثاني موجود في عدد 10: 1-10 وهو توفير أبواق فضية لتنسيق تحركات القبائل. قال الرب ، "اصنعوا بوقين من الفضة المطرقة ، واستخدمهم في دعوة الجماعة معًا ولإقامة المعسكر. عندما يتم الصوت كلاهما ، فإن المجتمع بأكمله سوف يتجمع "وهكذا دواليك. إذن ، هذان هما الشرطان لتوجيه الناس على النحو المبين.

 تخطي ه. F. و ز.

 سأتخطى الأقسام هـ ، و ، و ز. على الخطوط العريضة الخاصة بك لمناقشتنا الصفية. ستلاحظ أن البريد. هو "من سيناء إلى سهول موآب: عدد 10-22". و. هي "حادثة بلعام: عدد ٢٢-٢٥". هذا هو المكان الذي استأجر فيه بالاق ، ملك موآب ، بلعام ، عراف الوثني ، لعن الإسرائيليين. لكنه انتهى به الأمر إلى أن يبارك بني إسرائيل بدلاً من أن يلعنهم. أريد أن أبدي بعض التعليقات على ذلك ، لذا سأعود إلى ذلك بعد دقيقة. لن أناقش e. ، f. أو ز. G. هو "الاستعدادات للدخول إلى كنعان: عدد 26-36" حيث يمكنك مناقشة التعداد السكاني الجديد وبعض الأشياء في نهاية تلك الفترة من تجول البرية.

 F. بلعام أوراكل والملك الإلهي

 كنت أرغب في إبداء بعض التعليقات على بلعام أوراكل. أريد أن أفعل ذلك فيما يتعلق بشيء واحد محدد تم تضمينه في تلك الأوراكل ، وهو إشارة إلى صعود الملكية في إسرائيل. لاحظ ما يقوله بلعام في سفر العدد 23:21: "ما من سوء حظ في يعقوب ، ولا شقاء في إسرائيل. الرب الههم معهم صراخ الملك بينهم. الآن ، يمكنك مناقشة ما تشير إليه عبارة "صيحة الملك" هناك. هل الملك هو الإله نفسه - "الرب إلههم معهم ، صراخ الملك" - هو صراخ الاعتراف بالرب كملك إلهي ، أم أن هذا ملك بشري؟

 انظر إلى العدد 24:17 ، حيث يقول بلعام في محوره الرابع ، "أراه ولكن ليس الآن ، أراه ولكن ليس قريبًا ، يخرج نجم من يعقوب ، ويخرج صولجان من إسرائيل." الآن الصولجان هو رمز الملكية. يسحق جباه موآب كل جماجم كل بني شيث. سيتم احتلال سعير ، عدوه ، لكن إسرائيل ستزداد قوة. سيخرج رئيس من يعقوب ويهلك الباقين من المدينة ". أعتقد أنه في الآيات 17-19 لديك بيان نبوي تنبؤي يجد اكتماله في زمن داود. كان داود هو الصولجان الذي قام من إسرائيل ، وسحق داود موآب وأدوم. انظر إلى 2 صموئيل 8 - وهي تسرد جميع فتوحات داود ومن بينها موآب وأدوم. ما أريد فقط لفت انتباهكم إليه هو أن الملكية متوقعة بالفعل في أوراكل بلعام. عندما نصل إلى 1 و 2 صموئيل سنرى صعود الملكية في إسرائيل. لا تنشأ الملكية في إسرائيل دون أي إشارة مسبقة إلى أنه سيكون هناك وقت يتم فيه تأسيس الملكية في إسرائيل. في الواقع ، إذا عدت إلى زمن إبراهيم ، يقول الرب ، "يقوم ملوك من نسل إبراهيم". في سفر التثنية 17 ، يوجد ما يسمى "قانون الملك" - يوضح أنه عندما تؤسس ملكًا ، هذا ما سيفعله الملك. لذا فإن الملكية متوقعة. كان قصد الله أن يكون لشعبه ملك. لذلك أردت أن أعلق هذا التعليق على بلعام أوراكل.

 ح. الأيام الأخيرة لموسى

 1. كتاب التثنية

 أ. اسم سفر التثنية

 أريد المضي قدمًا ، والتخطي للأمام إلى h. وهي "الأيام الأخيرة لموسى" إلى نقطتين فرعيتين: الأولى هي سفر التثنية والأخرى موت موسى. يوجد تحت سفر التثنية ثلاثة عناوين فرعية ، أولها "الاسم" وهو آخر سفر من أسفار موسى الخمسة أو التوراة. كما لاحظتم ، في التقليد العبري ، العنوان مأخوذ من كلمات السطور الأولى من الكتاب. في هذه الحالة ، العنوان الذي نعرفه ليس من التقليد العبري بل من الترجمة السبعينية. في التقليد العبري ، العنوان مأخوذ من تثنية 1: 1: "هذه هي الكلمات التي قالها موسى لإسرائيل خارج الأردن." "هذه هي الكلمات" هو العنوان في التقليد اليهودي. لكن العنوان الذي نعرفه عن سفر التثنية ينبع حقًا من ترجمة تثنية 17:18. ذكرت قبل بضع دقائق أن تثنية 17:18 تُدعى أيضًا "شريعة الملك" التي تصف كيف كان على الملك أن يعمل عندما نشأت الملكية في إسرائيل. هذه الآية ، تثنية 17:18 ، هي آية من "شريعة الملك". يقول ، "عندما يتولى [أي الملك] عرش مملكته ، عليه أن يكتب لنفسه على لفافة ، [تقول NIV] نسخة من هذا القانون ، مأخوذة من قانون الكاهن الذي هو اللاويين ". لذلك ترى في النص العبري "أن يكتب لنفسه نسخة من القانون" ، والتي تُرجمت في الترجمة السبعينية "عليه أن يكتب [حرفياً] هذا القانون الثاني". الآن المسنة بالعبرية هي كلمة يمكن أن تعني نسخًا أو ثانيًا. وترون الترجمة السبعينية لهذا "القانون الثاني". أعتقد أنها ترجمة خاطئة. وأصبح العنوان الإنجليزي للكتاب: Deuter-onomion ، أي "القانون الثاني". إنها ترجمة خاطئة وهي عرضة لسوء الفهم. أعتقد أنه يمكن فهمها بشكل صحيح بمعنى ما ، ويمكن أن تكون مفيدة ، لكنها عرضة لسوء الفهم.

 بشكل عام ، أعتقد أنه تم فهمه دائمًا بطرق خاطئة. إذا قمت بترجمته "قانون ثانٍ" ، فقد تحصل على فكرة أن هذا قانون ثانٍ يختلف عن القانون الأول. صدر القانون الأول في سيناء. هذا قانون أُعطي بعد أربعين عامًا للجيل الجديد الذي نشأ أثناء تجوال البرية. تذكر عندما كانوا في قادش برنيع بسبب عدم إيمانهم وسط سفر العدد. خرج الجواسيس وعادوا بتقرير سلبي يقول ، "لا توجد طريقة يمكننا القيام بذلك". لذلك يمكن فهم قانون ثانٍ على أنه قانون يختلف عن القانون المعطى في سيناء.

 هناك عنصر من الحقيقة في ذلك لأنك إذا نظرت عن كثب إلى صياغة القانون في سفر التثنية وقارنته بصياغة القانون في سفر الخروج ، ستجد أن هناك اختلافات طفيفة في بعض الحالات. تمت صياغة بعض الوصايا العشر بشكل مختلف تمامًا في سفر التثنية 5 عما هي عليه في سفر الخروج 20. ولكن ما لا ينبغي استنتاجه من هذا هو أن هذا قانون ثانٍ يتعارض أو يتعارض بأي حال من الأحوال مع القانون المعطى في سيناء. هذا مجرد إعادة صياغة للناموس من قبل موسى للجيل القادم من الناس بطريقة تتسق وتنسجم مع القانون المعطى في سيناء. إنه ليس قانونًا ثانيًا بمعنى أنه مادة مادية مختلفة عما تم تقديمه في سيناء. لذلك فهذه طريقة يمكن أن يساء فهمها من خلالها.

 الطريقة الثانية التي يمكن أن يُساء فهمها من خلالها هي أن العنوان يشير إلى أن هذا مجرد تكرار للقانون الأول. إذا كان هذا هو الحال ، فلماذا يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا لتثنية الاشتراع؟ لماذا لا تقرأ فقط سفر اللاويين والأرقام إذا كانت مجرد تكرار لما تم تقديمه من قبل؟ لماذا لدينا هذا الكتاب؟

 من المثير للاهتمام أنه في نص التثنية السامري في أسفار موسى الخمسة وكذلك في مخطوطة البحر الميت في سفر التثنية ، ترى محاولات جرت لمواءمة سفر التثنية مع صياغة قوانين الخروج والأرقام. لذلك تم تقليل الفروق بين الاثنين عن قصد. يبدو أن هناك محاولة لتقريب الصياغة في نص مخطوطة البحر الميت والنص السامري أكثر من النص العبري الماسوري. لكن الترجمة الأكثر دقة هي ببساطة "نسخة" من هذا القانون وليست "قانون ثانٍ". كان على الملك أن يكتب نسخة من هذا القانون. لماذا ترجمه الترجمة السبعينية بهذه الطريقة ولماذا أصبح عنوان الكتاب هو سؤال مفتوح. إذا عدت إلى سفر التثنية 17:18 ، فلا يزال بإمكانك طرح السؤال ، "ما هو القانون المطروح؟" "يكتب الملك لنفسه نسخة من هذا القانون". أي قانون؟ هل هو مجرد قانون للملك يخبرنا كيف يحكم الملك أو يؤدي وظيفته كملك؟ أم أن "هذا القانون" هو كل أسفار موسى الخمسة؟ أم أنه مجرد سفر التثنية؟ هناك ثلاثة خيارات. إنني أميل إلى الاعتقاد بأنه سفر التثنية بأكمله ، أن أحصل على نسخة من إعادة صياغة الشريعة من قبل موسى في سهول موآب لتوجيهه وهو يتولى المسؤوليات كملك. لاستخلاص هذه المناقشة حول العنوان إلى خاتمة ، فإن اشتقاق العنوان من ترجمة هذه العبارة من تثنية 17:18 قد وفر عنوانًا يمكن أن يساء فهمه ، وهو عنوان لا أعتقد أنه كان مقصودًا بهذه الطريقة في التكوين الأصلي أو في النص الذي اشتُق منه. الآن ، بعد قولي هذا ، فإن الخيار الآخر هو اتباع التقليد اليهودي: "هذه هي الكلمات". إذا تم فهمه بشكل صحيح ، فإن العنوان "سفر التثنية" ربما نقل المزيد من فكرة ما يدور حوله الكتاب أكثر من "هذه هي الكلمات" ، التي لا تخبرك كثيرًا عن أي شيء.

 ب. أهمية سفر التثنية في العهد القديم

 ب. هي "أهمية سفر التثنية في العهد القديم." الاقتباس في الصفحة 45 ، هناك فقرة في 45 مأخوذة من كتاب مثير للاهتمام لصموئيل شولتز ، الذي كان عضوًا في هيئة التدريس في كلية ويتون للدراسات العليا لفترة طويلة. كتب كتاباً اسمه تثنية ، إنجيل الحب. لقد كان كتابًا ذائع الصيت ، وليس مناقشة أكاديمية فنية عن سفر التثنية ، لكن الأفكار التي يناقشها موجودة في ذلك الكتاب أجدها مفيدة جدًا. لاحظ الفقرة الأولى حيث يقول ، "إن سفر التثنية هو أهم كتاب في العهد القديم من وجهة نظر إعلان الله." لا أعلم ، إذا سألك أحدهم ما هو أهم كتاب في العهد القديم ، فهل يذهب ذهنك إلى سفر التثنية؟ على الاغلب لا. لكن هذا ما يقوله. "في كل سنوات مسحه للعهد القديم ، قدم المؤلف إشارات موجزة فقط إلى سفر التثنية ككتاب يراجع أو يكرر فقط ما يسبق ما هو موجود في أسفار موسى الخمسة." لم ينتبه لها؟ "هذا، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال. إنه أحد الكتب التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر في العهد الجديد. تم الاستشهاد به ما يقرب من 200 مرة وفقًا للعهد الجديد اليوناني ". لذا فهو يدلي بتلك العبارة التي أعتقد أنها مذهلة للغاية. سواء كنت توافق على هذا البيان أم لا ، أعتقد أنه يمكنك بالتأكيد أن تقول أنه يجب على المرء أن يعترف بأن سفر التثنية يلعب دورًا مهمًا للغاية في وحي العهد القديم. سنقول المزيد عن هذا لاحقًا. ولكن عندما تتجاوز علم التثنية ، فإن اللاهوت ومفاهيم جميع الكتب التاريخية (يشوع ، القضاة ، الملوك ، إلخ) تعكس لاهوت التثنية. غالبًا ما يكون تأثير سفر التثنية في الأسفار النبوية مدهشًا للغاية. لذا فإن سفر التثنية هو كتاب مهم للغاية.

 الإعداد والخلفية

 دعونا نحصل على الإعداد في الخلفية لهذا. كان إسرائيل قد دخلوا في عهد مع الرب في سيناء بعد هذا الإنقاذ الرائع من مصر. في سيناء ، أعلن الالتزامات التي ينطوي عليها عهده. ترك إسرائيل سيناء كما ذكرت ، وبسبب قلة إيمانهم مات جيل كامل في البرية. الجيل الجديد الآن على حدود أرض كنعان عبر نهر الأردن في سهول موآب حيث كانوا يخيمون. ما يفعله موسى في هذا الكتاب يلخص لهذا الجيل الجديد ما يتوقعه الرب منهم. وهو يتحدى هذا الجيل الجديد أن يسير في طريق الرب ويطيع التزاماته العهدية. أعتقد أنه يمكنك القول أن سفر التثنية هو خطب بقدر ما هو قانوني. إذا نظرت إلى هيكل الكتاب ، ستجد أن هناك ثلاثة عناوين قدمها موسى. إنه يكرز حقًا للإسرائيليين ، ويتحدىهم للوفاء بالتزامات العهد الخاصة بهم.

 انظر إلى ما يقوله شولتز في الفقرة ب في الصفحة 41. موسى يكرز ، ويقول شولتز أن الحب هو جوهر الرسالة. "لم يكن التركيز الأساسي هو قوائم المهام أو المحظورات أو قوانين التقنين للمعيشة ، ولا الأعمال الصالحة ، ولا حتى المعايير الأخلاقية العالية. كانت العلاقة الأساسية مع الله كلها علاقة حيوية ، علاقة حب. وانبثقت عن علاقة الحب هذه جميع الاعتبارات الأخرى التي كانت مهمة للإنسان. محبة الإنسان هي التي بدأها الله. لم يأتِ من عمل بشري. على الرغم من أن رعاية الله الرقيقة قد مُنحت للبشرية جمعاء ، إلا أن محبة الله لإسرائيل بدأت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ظهرت محبة الله للأمة كلها من خلال خلاصهم المعجز من مصر. كمتلقٍ لمحبة الله ، والتي كانت واضحة من خلال فدائه ورعايته المستمرة ، كان من المتوقع أن يتجاوب الإسرائيلي بمحبة وتفان من صميم قلبه. استفاد هذا الرد من جميع موارد كيانه بالكامل: قلبه وروحه وعقله وقوته. كان هذا الحب والتفاني حصريًا ؛ لا يمكن السماح بآلهة أخرى أو التسامح معها في مثل هذه العلاقة ". الآن انظر مرة أخرى إلى سياق هذا. أعتقد أن شولتز محق تمامًا في لفت الانتباه إلى أن كلمة "حب" في قلب الرسالة.

 ولكن في الوقت الذي خاطب فيه موسى الإسرائيليين في سهول موآب ، كان إسرائيل على وشك الدخول إلى أرض كنعان والاستيطان. عرّف الوثنيون في أرض كنعان عاداتهم وآلهتهم وطقوسهم الدينية. كان السؤال المطروح أمام إسرائيل: هل يتبنون ممارسات الكنعانيين ويقبلون آلهة الكنعانيين ، أم سيبقون أوفياء للرب؟ بعد أن صعد موسى الجبل ، بعد التأسيس الأولي للعهد ، ماذا فعل إسرائيل في أمور العبادة؟ بنوا العجل الذهبي للعبادة. الآن لديك جيل جديد. ماذا سيفعل هذا الجيل الجديد في سهول موآب؟

 سهول موآب

 انظر إلى العدد 25. نقرأ في الآية 1 ، "بينما كان إسرائيل يقيم في شطيم." Shittim هو مكان في سهول موآب مقابل كنعان. فقط للحصول على هذا الإعداد ، انظر إلى Joshua 2: 1l. "أرسل يشوع بن نون سرا جاسوسين من شطيم." انظر إلى يشوع 3: 1: "باكراً في الصباح ، انطلق يشوع وكل إسرائيل من شطيم وذهبوا إلى الأردن." هناك نزلوا مستعدين للعبور إلى أرض كنعان ، وماذا حدث؟ في عدد 25: 1 ، "أثناء وجودهم في شطيم ، بدأ الرجال ينغمسون في الزنا مع النساء اللواتي دعوهن إلى الذبائح لآلهتهم. أكل الناس وسجدوا أمام هذه الآلهة. لذلك انضم إسرائيل إلى عبادة بعل فغور. واشتعل غضب الرب على إسرائيل ».

 ها هو هذا الجيل الجديد ، في سهول موآب ، على وشك العبور إلى أرض الموعد ؛ لكنهم انجذبوا الى العبادة الوثنية. لذلك أعتقد أن سفر التثنية يجب أن يُقرأ مع أخذ هذه الخلفية في الاعتبار: موسى يناشد بني إسرائيل أن يظلوا مخلصين للرب على وجه الحصر ، وأن يحبه من كل قلوبهم وعقولهم وأرواحهم. كان من المفترض أن يكون هذا الحب والتفاني بمثابة استجابة لأعماله الكريمة والجبارة نيابة عنهم. لقد أنقذهم من مصر ، وأتى بهم إلى سيناء ، وكان قد دخل معهم في عهد ، وأعطاهم شريعته. تذكر أن الشريعة - إنها نعمة ، قانون ، نعمة. كان الناموس وسيلة نعمة يجب طاعتها ولتوقع بركة. لذلك يقول شولتز ، في صميم رسالة موسى ، هنا في سهول موآب ، إنها ليست فقط تفعل ولا تفعل ، إنها "أحب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك وروحك." والحصري أن يكون للرب وحده.

 شيما وحب الله

 انظر إلى النص الشهير في تثنية 6: 4-5 ، شيما: "اسمعوا يا إسرائيل ، الرب إلهنا ، الرب واحد. أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل روحك ومن كل قوتك. هذه الوصايا التي أعطيك إياها تكون في قلوبكم. طبقهم على اطفالك." من الصعب ترجمة الآية 4. إذا نظرت إلى العبرية ، هناك بعض الغموض. يقول NIV ، "اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا ، الرب واحد." يوجد في نسختي ملاحظة نصية N ، وإذا نظرت إلى تلك N لاحظ أنها تقول ، الآية 4 "الرب إلهنا إله واحد" أو "الرب إلهنا الرب واحد" أو "الرب إلهنا هو إلهنا الرب وحده "أميل إلى الاعتقاد بأن الأخير هو الأفضل:" الرب وحده هو الله. فحب الرب من كل قلبك وروحك وعقلك وقوتك. "

 على أي حال ، الحب هو جوهر الرسالة. ارجع إلى شولتز. الفقرة ج ، الصفحة 45: "من خلال العلاقة الفريدة مع الله ، كان على الإسرائيلي أن يعبر عن حبه أفقياً لجاره. فقط كما اختبر أن يحبه الله ، كان مؤهلاً لمد الحب إلى قريبه. وفر الإدراك الشديد لمحبة الله المنبع الذي يسمح للإسرائيليين أن يحبوا إخوته الإنسان بالمعنى الحقيقي. هذا هو الحب الرأسي والأفقي الذي حدده يسوع على أنه جوهر كل ما طلبه الله من الإنسان لتحقيق الخلاص الأبدي ". في متى ومرقس ولوقا ، "ماذا تتطلب المحبة؟ أحب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك وروحك. وأحب قريبك كنفسك ". إنها تلك العلاقة الرأسية والأفقية. وافق الخبير في الشريعة الموسوية كممثل للفريسيين مع يسوع على أن ناموس المحبة كان أكثر أهمية من كل الاعتبارات الأخرى. في سفر التثنية وجد يسوع والقادة الدينيون جوهر إعلان الله للإنسان في شكل مكتوب. أشار يسوع أيضًا إلى أن هذا يمثل جوهر كل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. وبالتالي ، من الجيد أن ندرس هذا الكتاب الذي يزودنا ببصيرة وفهم للسياق الذي أنزل فيه هذا الحب لموسى وذكره. لذا فإن هذا التركيز المزدوج موجود في الكتاب: محبة الله ، والمحبة الأفقية لقريبك كنفسك.

 البيان الختامي الذي تلقيته من شولتز هو: "هاتان المسؤوليتان ، الحب الكامل لله وحب الجار ، شكلا جوهر رسالة الله للإنسان التي تم الكشف عنها من خلال موسى في حوريب." لاحظ الآن الصفحة التالية ، لأنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي يُساء فهم فيه سفر التثنية "deuter-onomios ، أو القانون الثاني ، وليس الناموسية ، وليس الطقوس ، ولا التفاصيل الخارجية للالتزام الديني ، وليس الاحتفالات الناموسية للوصايا العشر أو العقيدة ؛ لم يكن أي من هؤلاء أساسيًا. بالأحرى ، شدد موسى على العلاقة الحيوية مع الله باعتبارها أساسية لجميع القضايا الأخرى في الحياة.

 ثانيًا ، كانت علاقة الحب الحقيقية مع الرجل الآخر ". أعتقد أن شولتز كان محقًا في هذا في هذا المنظور الأساسي الذي يعكس خطبة موسى في سهول موآب.

 تثنية 6: 4 ، ولكن انظر إلى تثنية 10:12 ، "والآن ماذا يطلب منك الرب إلهك يا إسرائيل ، إلا أن تخاف الرب إلهك وتسلك في جميع طرقه وتحبه." ماذا يريد الله؟ خافوه ، أحبه. "اخدم الرب من كل قلبك ، من كل نفسك ، لتحفظ أوامر الرب والأحكام التي أعطيتك إياها اليوم من أجل مصلحتك."

 تثنية 30

 انظر إلى تثنية 30:11 وما يليها. سأعود إلى الفصل 11 بعد دقيقة ، لكن دعونا نلقي نظرة على الفصل 30 أولاً. "الآن ما أوصيك به اليوم ليس صعبًا جدًا عليك أو بعيدًا عن متناولك. إنه ليس في السماء ، لذلك عليك أن تسأل ، "من يصعد إلى السماء ليأخذها ويعلنها لنا حتى نطيعها؟" وليس ما وراء البحر ، لذلك عليك أن تسأل ، " من سيعبر البحر ليحصل عليه ويعلنه لنا حتى نطيعه؟ 'لا ، الكلمة قريبة منك جدًا ؛ إنه في فمك وفي قلبك لتطيعه. انظر ، أنا أضع أمامك اليوم الحياة والازدهار والموت والدمار. لاني اوصيك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وشرائعه وشرائعه. فتعيش وتكبر ويباركك الرب إلهك في الأرض التي تدخلها لتمتلكها. لكن إذا ابتعد قلبك ولم تكن مطيعًا ، وإذا انجذبت إلى السجود للآلهة الأخرى وعبادتها ، فأنا أصرح لك هذا اليوم أنك ستهلك بالتأكيد. لن تعيش طويلا في الأرض التي تعبر الأردن لتدخلها وتملكها. هذا اليوم أدعو السماء والأرض كشهود ضدك ، وقد أقمت أمامك الحياة والموت ، والبركات واللعنات. والآن اختر الحياة لتحيا أنت وأبناؤك ، وتحب الرب إلهك ، وتسمع صوته ، وتتشبث به. لأن الرب هو حياتك ، وسيعطيك سنين كثيرة في الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائك ، إبراهيم وإسحق ويعقوب. " لذا فإن هذا التركيز يأتي مرارًا وتكرارًا في الكتاب.

 تثنية 11 يلخص رسالة الكتاب

 قلت إنني أردت العودة إلى الفصل 11. وهو يلخص رسالة الكتاب باختصار ، ويقدم وصفًا موجزًا ​​جدًا لما يطلبه الرب من الإنسان. دعونا نلقي نظرة على الطريقة التي يبدأ بها هذا الفصل. ماذا تقول في الآية 1؟ "أحبوا الرب إلهكم واحفظوا مطالبه وأحكامه وشرائعه وأوامره على الدوام". ما يلي هو وصف أعمال الله الجبارة نيابة عن شعبه. انزل إلى الآية 7 ، تقرأ ، "كانت عيناك هي التي رأت كل هذه الأشياء العظيمة التي صنعها الرب." ما هي بعض الأشياء العظيمة التي فعلها الرب؟ حسنًا ، كان هناك إنجازات. انظر إلى الآيات 2-4: "تذكر اليوم أن أولادك لم يكونوا هم الذين رأوا تأديب الرب إلهك واختبروه: جلاله ، ويده القوية ، وذراعه الممدودة. الآيات التي صنعها وما صنعه في قلب مصر لفرعون ملك مصر وبلاده كلها. ماذا فعل بجيش المصريين بخيلهم ومركباتهم كيف غمرهم بمياه بحر سوف بينما كانوا يطاردونك وكيف جلب الرب عليهم خرابًا أبديًا. لم يكن أطفالك هم من رآها "- بل كنت أنت. في الآية 5 رأوا مؤنًا لاحتياجاتهم: "لم يكن أطفالك هم الذين رأوا ما فعله من أجلك في الصحراء حتى وصلت إلى هذا المكان". ماذا قدم غير ذلك؟ في الآية 6 ، التأديب والدينونة: "... وما فعله بداثان وأبيرام ، ابني أليآب الراوبيني ، عندما فتحت الأرض فمها في وسط كل إسرائيل وابتلعتهم مع بيوتهم وخيامهم وكل الشيء الحي الذي يخصهم. كانت عيناك هي التي رأت هذه الأشياء ". كان هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. والذين ماتوا كانوا 21 عامًا أو أكبر. كان هذا هو جيل الشباب.

 الآن ، أثبتت معرفة الماضي - الطريقة التي أنقذهم الله بها ، وحافظ عليهم ، بل وأدينهم - أساسًا لما يمكن توقعه في المستقبل. يمكن لإسرائيل أن تعرف أنهم إذا كانوا أوفياء للرب ، فإنهم سيختبرون بركته في المستقبل. لاحظ ما يلي في الآية 8: "فاحفظ إذن كل الوصايا التي أوصيك بها اليوم ، حتى تكون لديك القوة للدخول والاستيلاء على الأرض التي تعبر الأردن لتمتلكها". إذا كانوا مطيعين ، فسوف يمتلكون الأرض وسيحتفظون بملكية الأرض. الآية 9: "لكي تعيش طويلا في الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيها لهم ولنسلهم أرضا تفيض لبنا وعسلا". وإذا حفظوا الوصايا الواردة في الآيات 10-17 ، فسوف ينجحون في الأرض. "إن الأرض التي تدخلها للاستيلاء عليها ليست مثل أرض مصر التي أتيت منها ، حيث زرعت بذورك وسقيتها سيرًا على الأقدام كما في حديقة نباتية. لكن الأرض التي تعبر الأردن لتتملكها هي أرض الجبال والأودية التي تشرب المطر من السماء. إنها أرض يهتم بها إلهك. عينا الرب الهك عليها دائما من اول السنة الى نهايتها. لذلك إذا كنت تطيع بأمانة الأوامر التي أوصيك بها اليوم - أن تحب الرب إلهك وتخدمه من كل قلبك وبكل روحك - فسأرسل المطر على أرضك في موسمها ، أمطار الخريف والربيع. لتجمع فيك حبوبًا وخمرًا وزيتًا جديدًا. سأضع العشب في الحقول لماشيتكم ، فتأكلون وتشبعون. كن حذرًا ، أو ستغري بالابتعاد وعبادة آلهة أخرى والانحناء لها. فيحترق عليك غضب الرب ، ويغلق السماوات حتى لا تمطر ، ولا تثمر الأرض ، وسرعان ما تموت من الأرض الطيبة التي أعطاك الرب إياها ". سوف يمتلكون الأرض ويحتفظون بها. إذا أطاعوا ، سينتصرون على سكان الأرض. انظر الآية 22: "إذا كنت تحترم كل هذه الوصايا بعناية ، فأنا أوصيك باتباعها - لتحب الرب إلهك ، وتسير في كل طرقه وتتمسك به - فإن الرب سيطرد كل هذه الأمم أمامك. ؛ وستطردون أممًا أكبر وأقوى منك. كل مكان تضع فيه قدمك سيكون ملكك: ستمتد أراضيك من الصحراء إلى لبنان ، ومن نهر الفرات إلى البحر الغربي. لن يستطيع أحد أن يقف ضدك. الرب إلهك ، كما وعدك ، سيضع رعبك وخوفك على الأرض كلها ، أينما ذهبت ". هذا ما تم عرضه أمام إسرائيل: يجب أن يحبوا الرب ويسلكوا في طرقه وسوف يباركهم بهذه الطرق الموصوفة.

 بركاته ولعناته

 لكن ما يلي في سفر التثنية 11: 26-32 هو البدائل المفتوحة لإسرائيل ، والخيار لهم. إذا أطاعوا ، فسيختبرون نعمة الله. إذا عصوا ، فسيختبرون لعنته. دعونا نلقي نظرة على الآية 26 وما يليها. يقول موسى: "انظر ، أنا أقدم أمامك اليوم نعمة ونقمة - نعمة إذا أطعت وصايا الرب إلهك التي أوصيك بها اليوم ؛ اللعنة إذا عصيت وصايا الرب إلهك وابتعدت عن الطريق التي أوصيك بها اليوم باتباع آلهة أخرى لم تعرفها. عندما يأتيك الرب إلهك إلى الأرض التي تدخلها لتمتلكها ، عليك أن تعلن على جبل جرزيم البركات ، وعلى جبل عيبال اللعنات. كما تعلم ، تقع هذه الجبال عبر الأردن ، غرب الطريق ، باتجاه غروب الشمس ، بالقرب من أشجار موريه العظيمة ، في أراضي الكنعانيين الذين يعيشون في عربة بالقرب من الجلجال. أنت على وشك عبور الأردن لتدخل وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. عندما تستلمها وتعيش هناك ، تأكد من إطاعتك لجميع المراسيم والقوانين التي أضعها أمامك اليوم ". إذن هناك تحدي موسى: كن مطيعًا وستختبر بركة الله ؛ إذا عصيت ، ستختبر لعنته ودينونته.

 يقدم هذا التحدي حقًا المنظور الذي يمكن من خلاله فهم تجربة إسرائيل كدولة بعد دخول أرض كنعان. خلال حياة يشوع كانت الأمور مستقرة جدًا. لكنك تصل إلى الكتاب التالي ، سفر القضاة. في سفر القضاة لديك هذه الدورة ، الإبتعاد عن الرب ودينونته. بني اسرائيل مظلومون من قبل شعوب مختلفة. ثم يصرخون إلى الرب ينجيهم ويكون لهم السلام والراحة والبركة. ثم يمرون بالدورة مرة أخرى ، وهي ليست مجرد تكرار لدورة - إنها في الحقيقة دوامة هبوطية. الأمور تسوء أكثر فأكثر. بنهاية سفر القضاة كانت الفوضى كاملة ، لأنهم لم يتبعوا النموذج الذي رسمه موسى أمامهم.

 لذلك ، أعتقد أنه يمكنك القول أن سفر التثنية هو الأساس لفهم ما يلي في الكتب المتبقية من العهد القديم ، سواء الأسفار التاريخية أو النبوية ، لأن تاريخ إسرائيل اتبع هذا النمط. عملت أحكام هذا العهد بنفسها ، اعتمادًا على ما إذا كان إسرائيل قد سار في طرق الرب أم لا وأحب الرب حصريًا. لقد أرسل الرب أنبيائه باستمرار ، وبشكل متكرر ، ليدعو إسرائيل للعودة إلى طريق العهد وليكونوا أوفياء لأسسه. في كثير من الحالات ، ينطق الأنبياء بلعنات العهد للدينونة لأن الناس قد ارتدوا. لذا فإن سفر التثنية مهم للغاية فيما يتعلق بوضع الأساس لكل ما يلي في باقي العهد القديم.

 قد أقول أنه في الفصل 11 ، ستعود إلى هيكل المعاهدة هذا. تذكر أننا تحدثنا عن كيفية اتباع سفر التثنية أساسًا لهذا الهيكل. الفصل 11 هو حقا الشروط الأساسية ؛ عليك أن تحب الرب ، ذلك الالتزام الأساسي بالولاء. ترى الطريقة التي يبدأ بها الفصل 12 ، حيث ينتقل من الشروط الأساسية في الفصل 11 إلى الشروط التفصيلية التالية. يبدأ الفصل 12 ، "هذه هي مراسيم القوانين التي يجب أن تكون حريصًا على اتباعها" - حيث تحصل على الالتزامات التفصيلية للعهد.

 لاحظ في مخططك ، أريد أن أقول شيئًا عن تاريخ كتابة سفر التثنية. لقد تحدثنا بالفعل قليلاً عن ذلك من قبل ، لكني أريد أن أقول أكثر قليلاً. لكن علينا أن ننظر إلى ذلك في المرة القادمة.

 كتبه دون سيانسي وستيفاني فيتزجيرالد

 الخام الذي حرره تيد هيلدبراندت

 التحرير النهائي بواسطة إليزابيث فيشر

 رواه تيد هيلدبرانت