**روبرت فانوي ، الخروج إلى المنفى ، محاضرة 8 أ**

جوشوا واصل

المراجعة III. يشوع سي. فتح أرض كنعان ـ يشوع ٥-١٢

 في الأسبوع الماضي عندما كنا ننظر في سفر يشوع ، وصلنا إلى الجزء الثالث. ج. وهي: "فتح Canaanيشوع ٥-١٢". ثم في نهاية الساعة نظرنا إلى الهجوم على Ai وهزيمته Israel. خلصنا إلى أن السبب في ذلك هو أن عخان أخذ بعض الأشياء المكرسة. عندما تم العثور على عخان وحُكم عليه في الفصل 8 ، Israelصعد إلى عاي مرة أخرى وانتصروا بدلاً من هزيمتهم. أدى ذلك إلى مناقشة مطولة إلى حد ما حول الاكتشافات الأثرية المتعلقة بالموقع المعروف باسم Ai في السجلات التوراتية ، ومشكلة تحديد الموقع. التعريف التقليدي لـ Ai هو Et-Tel. التعريف التقليدي Bethelكان بيتين . جادل ليفينغستون وآخرون بأن المشاكل الأثرية المتعلقة بـ Et-Tel ناتجة عن تحديد الموقع بشكل غير صحيح. وقد بحثوا عن موقع آخر ، إما خربة نصير أو تل المقاطير . يبدو أن هذا الأخير يحمل أكثر وعد في الوقت الحاضر. يتضمن ذلك أيضًا إعادة تحديد موقع Bethel، نظرًا لأن BethelAi كانا قريبين من بعضهما البعض. ينتقلون Bethelإلى البيرة . لا أريد العودة إلى تفاصيل تلك المناقشة ، ولكن هذا هو المكان الذي انتهينا فيه الأسبوع الماضي.

3. تجديد العهد في شكيم - يشوع ٨: ٣٠-٣٥ فلننتقل إلى ٣. تحت سي ، وهي "تجديد عهد شكيم: يشوع ٨: ٣٠-٣٥." بعد هذا الانتصار الكبير في عاي ، نقرأ في الآية 30 من الفصل 8 ، "بنى يشوعMount Ebalمذبحا للرب اله Israel... وبناه حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى. وبعمله هذا ، اتبع يشوع شريعة المذبح الموجودة في تثنية 27: 5 ، جاعلاً إياه "من الحجارة غير المقطوعة التي لم تستخدم فيها أدوات من حديد". بمعنى آخر ، لم يبنيه مثل المذابح الكنعانية.
 انزل الآن إلى ٨:٣٢: " هناك ، أمام بني إسرائيل ، نسخ يشوع على الحجارة شريعة موسى التي كتبها. وقف جميع إسرائيل ، الأجانب والمواطنون ، وشيوخهم وموظفوهم وقضتهم على جانبي تابوت عهد الرب ، في مواجهة حامليه ، الكهنة الذين كانوا من اللاويين. وقف نصف الشعب أمامMount Gerizimونصفهم قدام Mount Ebalكما امر موسى عبد الرب سابقا . ثم تقرأ في الآية 34 ، "بعد ذلك ، قرأ يشوع كل كلمات الشريعة - البركات واللعنات - تمامًا كما هو مكتوب في سفر الشريعة. لم تكن هناك كلمة من كل ما أمره موسى بأن يشوع لم يقرأها على كل الجماعة Israel، بما في ذلك النساء والأطفال والأجانب الذين يعيشون بينهم ".
 ما يفعله يشوع هناك هو اتباع التعليمات التي أعطاها موسى في سهول Moab، وتجد هذه التعليمات مكررة مرتين في سفر التثنية. الأول في 11: 26-29 ، حيث يقول موسى: " إذا أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي تدخلها لتمتلكها ، فعليك أن تعلن على جبل جرزيم البركات ، وعلى جبل عيبال اللعنات. "ثم في بداية تثنية 27 ، يقول موسى في الآية 2 ،" عندما تعبر الأرض Jordanإلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك ، ضع بعض الحجارة الكبيرة وغلفها بالجص. اكتب عليهم كل كلمات هذا القانون. ثم الآية 4 تقول ، "نصبوا هذه الحجارة mount Ebal". تقول الآية 5: "ابنوا هناك مذبحًا للرب إلهكم". لذلك كما ترى ، يقوم جوشوا الآن بتنفيذ هذه التعليمات. مباشرة بعد أخذ Jerichoوعاي ، ذهبوا إلى عيبال وجريزيم وفعلوا ما أمر به موسى.
 لذلك يبدو لي أنه بعد تلك الانتصارات الأولية ، Israelيتم الاعتراف بالشروط التي كان عليهم بموجبها امتلاك الأرض: طاعة شروط العهد والبركة إذا أطاعوا ، ولكن اللعنات إذا عصوا. في بداية احتلالهم للأرض تم تذكيرهم بهذه الأشياء.

4. الحملة الجنوبية - يشوع 9-10

أ. الخداع الجبعوني
 دعنا ننتقل إلى 4. ، وهي "حملة الجنوب ، يشوع 9-10." قرأت في الآيات القليلة الأولى من الفصل 9 أن الإسرائيليين قد خدعوا لعقد معاهدة مع بعض سكان الأرض ، بقيادة سكان Gibeon. قرأت في الآية 3 ، "عندما سمع أهل جبعون بما فعله يشوع Jerichoوعاي ، لجأوا إلى الحيلة: ذهبوا كفدٍ كانت حميرهم محملة بأكياس مهترئة وجلد نبيذ قديمة ، مشقوقة ومصلحة. كان الرجال يرتدون الصنادل البالية والمرقعة على أقدامهم ويرتدون ملابس قديمة. كان كل خبز طعامهم جافًا ومتعفنًا ". ذهبوا إلى Israelمعسكر الجلجال ، الذي كان معسكرهم الأساسي ، وقالوا في نهاية الآية 6 ، "جئنا من بلد بعيد ، عقدوا معاهدة معنا." كان الإسرائيليون في البداية متشككين واعترضوا قائلين: "لعلك تعيش بالقرب منا. كيف يمكننا عقد معاهدة معك؟ " يرد الجبعونيون في الآية 9 بأنهم أتوا من بلد بعيد جدًا. وإذا نزلت إلى الجملة الأخيرة من الآية 11 ، فإنهم يقولون ، " وقال لنا شيوخنا وكل من يعيش في بلادنا ،" خذ مؤنًا لرحلتك ؛ اذهب واستقبلهم وقل لهم نحن عبيدك. عقد معاهدة معنا. " ولكن الآن انظر إلى مدى جفافها وتعفنها ".
 في 9:14 قرأت ، " أخذ الرجال Israelعينات من مؤوناتهم ولم يسألوا الرب ". تخبرنا الآية 15 في NIV أنهم أبرموا معاهدة سلام معهم للسماح لهم بالعيش ، وصدق عليها قادة الجمعية بالقسم. الآن ، اللغة هنا هي لغة صيغ المعاهدة. ستلاحظ إذا عدت إلى هناك إلى الآية 7 ، يقول هؤلاء الجبعونيون ، "عقد معاهدة معنا" - أي قطع عهد. ولاحظت في الآية 8 أنهم يقولون ، "نحن عبيدك" ؛ في جوهر هذا القول ، "نحن تابعون لك." وبعد ذلك عندما ننتقل إلى الآية 15 ، تقول NIV أن "جوشوا عقد معاهدة سلام معهم." هذه إعادة صياغة ، لأنك إذا نظرت إلى العبرية ، فستجد أن "يشوع قطع عهداً معهم" - *قيراط بيريت .* ثم يقول أنه صنع السلام معهم. قطع عهدًا - تمت ترجمته في NIV إلى "عهد سلام". لكن *السلام* كان موجودًا بين شركاء المعاهدة. كان عليهم أن يكونوا في سلام مع بعضهم البعض. ثم كان هناك التصديق بالقسم الذي كان متعارف عليه في إقامة المعاهدات والعهود. أنت أقسمت باليمين. لقد تحدثنا عن العهد التوراتي - الذي Israelأقسم في عهد سيناء ، وأقسم الله في عهد الوعد مع إبراهيم.

 ولكن بعد ذلك 9:16 يخبرنا أنه بعد ثلاثة أيام من عقدهم المعاهدة مع الجبعونيين ، اكتشف الإسرائيليون أنهم كانوا جيران يعيشون بينهم. لقد خدع الكنعانيون Israelبالتصديق على هذه المعاهدة باسم الرب. لاحظ نهاية الآية 18: " لكن بني إسرائيل لم يهاجمهم ، لأن رؤساء الجماعة أقسموا لهم بالرب إله إسرائيل ". لن ينقضوا القسم الذي أقسموه باسم الرب. لم يكن جبعون فقط ، لأنك قرأت في الآية 17 ، " فخرج بنو إسرائيل وفي اليوم الثالث جاءوا إلى مدنهم: Gibeonكفيرة وبئيروت وقرية . ياريم . " لقد شاركوا جميعًا ، لكنهم Gibeonكانوا المدينة الرئيسية - وبالتأكيد كانت المدينة الأكثر أهمية من بين كل تلك المدن.
 كان هذا هو الوضع ، لذا في الآية 21 قرأت ما Israelفعلته حينها. قالوا ، " دعوهم يعيشون ، ولكن ليكنوا قاطعي حطب وحاملات مياه للمجتمع بأسره." وبقي وعد القادة لهم ولم يهاجموا الجبعونيين.

ب. 5 ملوك التحالف الجنوبي لذلك عندما علم سكان كنعان الآخرون من المدن التسع الأخرى بهذا الترتيب ، هذه المعاهدة بين الجبعونيين والإسرائيليين ، قرروا الذهاب ومهاجمة جبعون. هذا هو يشوع 10. في الآيات الأولى قرأت عن تحالفات خمسة ملوك: " الآن سمع أدوني - صادق ملك أورشليم أن يشوع أخذ عاي وأهلكها تمامًا ، مما فعل بعاي وملكها كما فعل بأريحا وملكها. الملك ، وأن شعب جبعون قد عقد معاهدة سلام مع إسرائيل وكانوا يعيشون بالقرب منهم. ثم جاء في الآية 2 أن هذه Gibeonكانت مدينة مهمة. كانت أكبر من عاي كل رجالها كانوا مقاتلين جيدين. " فاستأنف أدوني صدق ملك Jerusalemهوهام ملك Hebronبيرام ، وملك يرموت ، ويافيع ملك Lachishودبير ملك عجلون . " لقد حصلوا على هؤلاء الملوك الخمسة وشكلوا تحالفًا ، وقال الملك Jerusalem، " اصعد وساعدني في الهجوم Gibeon، لأنه صنع السلام مع يشوع والإسرائيليين." فضم الملوك الخمسة من الآية 5 قواهم وفي نهاية 5 تقول إنهم اتخذوا كل مواقعهم ضدها Gibeonوهاجموها.
 الآن هذا يضع يشوع والإسرائيليين في مأزق ، لأنهم أبرموا معاهدة مع الجبعونيين وأن الجبعونيين فعلوا بالضبط ما كنت تتوقع منهم أن يفعلوه . تقول الآية 6 ، "ثم أرسل الجبعونيون كلمة إلى يشوع في المحلة في الجلجال:" لا تترك عبيدك. تعال إلينا بسرعة وأنقذنا! ساعدونا ، لأن جميع الملوك الأموريين من بلاد التلال قد وحدوا قواهم ضدنا ". كان هناك بلا شك بند حماية في المعاهدة. ففعل يشوع ما هو مطلوب بلا شك بموجب اتفاقية المعاهدة: صعدوا من الجلجال مع جيشه ، بما في ذلك أفضل المحاربين ، ويقول الرب "لا تخافوا منهم ؛ لا تخافوا عليهم. لقد سلمتهم بين يديك ، ولن يتمكن أي منهم من مواجهتك ".

ج. الشمس لا تزال واقفة الآن أريد أن أقرأ جوشوا 10: 9-15 ، لأنها على الأرجح واحدة من أكثر المعجزات التي نوقشت كثيرًا في العهد القديم. تقرأ في العدد 9 ، " بعد مسيرة طوال الليل من الجلجال ، فاجأهم يشوع. فارتباكهم الرب من قبل Israel، فهزمهم في انتصار عظيم في Gibeon. تبعهم Israelفي الطريق صعودًا إلى بيت حورون وقطعهم على طول الطريق إلى عزيقة ومقيدة . كما هربوا من قبل Israelعلى الطريق من بيت حورون إلى عزيقة ، ألقى الرب عليهم من السماء حجارة برد كبيرة ، ومات منهم بحجارة البرد أكثر من الذين قتلوا بسيوف بني إسرائيل. في اليوم الذي سلم فيه الرب الأموريين Israel، قال يشوع للرب أمام Israel[هذه هي المعجزة التي لفتت الانتباه كثيرًا]: "أيتها الشمس واقف فوق جبعون ، يا قمر ، فوق. Valley of Aijalon" فوقفت الشمس وتوقف القمر حتى انتقمت الأمة من أعدائها كما هو مكتوب في سفر ياشر . توقفت الشمس في منتصف السماء وتأخرت عن النزول ليوم كامل. لم يكن هناك يوم مثله من قبل أو منذ ذلك الحين ، يوم استمع فيه الرب لرجل. ان الرب كان يقاتل Israel. [هنا لديك موضوع المحارب الإلهي]. ورجع يشوع مع الجميع Israelإلى المحلة في الجلجال.

فيما يتعلق بذلك ، فإن وصف الشمس الدائمة لا يزال يستقطب الكثير من النقاش. أعتقد أن هناك ثلاثة مناهج أساسية تسعى إلى تفسير ما يجري هنا. أرغب في الاطلاع عليها بسرعة.

1. أسطورة عقلانية

التفسير الأول هو من قبل معظم علماء الكتاب المقدس السائد ، وستجده في عدد كبير من التعليقات. إنهم ينظرون إلى هذا على أنه ممر يجب أخذه حرفيًا ، لكن ليس شيئًا موثوقًا به تاريخيًا. يجب أن تكون أسطورة ، لأن أشياء من هذا القبيل لا تحدث. هذا هو النوع العقلاني إلى حد كبير من النظرة التي تتبناها النظرة العالمية التي لا تسمح بالتدخل الإلهي من هذا النوع في النظام الطبيعي للأشياء. لذلك سيفهمون أن الوصف هنا حرفي ، لكنهم سيقولون أنه مجرد أسطورة - غير تاريخي.

2. التعبير الشعري الأسلوب الثاني هو التأويل الشعري أو غير الحرفي للمقطع. أود أن أدرج وجهة نظر *heilsgeschichte* مع ذلك ، وجهة نظر تاريخ الخلاص. شعرية أو *heilsgeschitche* - تاريخ الخلاص. إذا كنت تأخذها على أنها شاعرية ، وهو ما يفعله البعض ، فإن الآيات من 12 إلى 13 تُفهم على أنها عبارة تشبه إلى حد كبير التعبيرات التي تجدها في مكان آخر في العهد القديم ، والتي تصف التلال والجبال التي تقفز أو تصفق الأشجار بأيديها. أو تأمل في قضاة 5:20 ، حيث لديك وصف شعري للمعركة ضد سيسرا حيث تقول أن النجوم قاتلت سيسرا. حتى المعلق مثل Kiel (من سلسلة التعليقات Kiel و Delitzsch ، والتي تعتبر عمومًا تعليقًا محافظًا موثوقًا به) يرى أنها طريقة مجازية للقول إن صلاة جوشوا للرب تم الرد عليها بقوة متجددة في جنوده ، الذين قاتلوا ببسالة لدرجة أنهم قاموا بعمل يوم واحد في نصف يوم. لذلك بدا لهم أن اليوم قد طال. قد تسمي ذلك تطويلًا ذاتيًا. يقول هذا النهج إنه يجب أن يُقرأ نوعًا ما مجازيًا أو شعريًا.
 إذا نظرت إلى اقتباساتك في الصفحة 55 ، فهناك فقرة من Keil حيث يقول ، "يجب ألا يغيب عن البال أنه لم يُذكر أن الله قد أطال ذلك اليوم لطلب يشوع يومًا كاملاً تقريبًا ، أو أنه قدم تقف الشمس طوال اليوم تقريبًا ، ولكن ببساطة أن الله قد سمع لصوت يشوع. أي أنه لم يسمح للشمس أن تغرب حتى Israelانتقم من أعدائها. هذا التمييز لا يخلو من الأهمية. لإطالة معجزة من اليوم لن تحدث فقط [لاحظ هذا] إذا احترقت الشمس أو كان غروب الشمس هو الطريقة التي يمكن أن تمتد عدة ساعات ، بقوة الله اللانهائية ، إلى 12 إلى 18 ساعة ، ولكن أيضًا إذا بدا اليوم ليشوع ولجميع إسرائيل وكأنه يطول بأعجوبة. [لماذا؟] لأن العمل المنجز كان عظيماً لدرجة أنه سيتطلب ما يقرب من يومين لإنجازه دون مساعدة خارقة ". انظر ، هذا تطويل شخصي غير حرفي.
 بالقفز إلى أسفل ، ستلاحظ أنه يقول ، "لم يكن لدى الإسرائيليين ساعات ، وأثناء ارتباك المعركة ، من المستبعد جدًا أن يشاهد جوشوا أو أي شخص آخر منخرط في النزاع ظل الشمس وتغييراتها إلى اكتشف أن الشمس قد وقفت في الواقع ". لذلك يقول أنه في ظل هذه الظروف ، من المستحيل تمامًا على الإسرائيليين أن يقرروا ما إذا كان ذلك حقيقة أم أنه فقط في خيالهم أن اليوم كان أطول من غيره. ثم يدلي ببيان ختامي: "لهذا يجب أن تضاف إلى هذا الصفة الشعرية في هذه الآيات المعروضة علينا". هاتان الآيتان (12-13) هما شعر عبري فيما يتعلق بشكلهما الأدبي ، ويمكنك أن ترى التوازي في الشكل الشعري.

هذه هي النظرة الشعرية التي أقوم بربطها بمنظور *heilsgeschichte* أو تاريخ الخلاص. هذا أمر شائع في عدد لا بأس به من التعليقات السائدة اليوم الذين يعتبرون هذه الكتب التاريخية لاهوتًا أكثر من كونها تاريخًا. يقول شخص مثل العالم الألماني المسمى ستيرنيجل ، "هذه قصة تُروى من خلال Israelقناعاتهم الدينية أن الله ساعد شعبه في وقت الفتح. Israelكان مقتنعًا بأن الرب كان يساعدهم في احتلال الأرض وعبروا عن هذا الاقتناع في قصص من هذا النوع ". لذا فإن قصص مثل هذه وعبور الياء Jordanمهمة كشاهد على Israelإيمانها ، لكنها لا قيمة لها بقدر ما تخبرنا عن أي شيء حدث بالفعل في التاريخ الفعلي.
 الآن يمكنك التعرف على هذا النهج إذا كان أي منكم قد حصل على أساس الدورة التدريبية لتاريخ الكتاب المقدس حيث تحدثت عن أفكار غيرهارد فون راد ، ولاهوت *العهد القديم* ، ومناقشته لطبيعة المواد التاريخية لأسفار موسى الخمسة و من هذه الكتب التاريخية. يقول Von Rad أن هذه القصص هي تعبير عن Israelإيمانهم وأنهم من صنع إيمانهم. Israelاعترفت بإيمانها بالتحدث عن أشياء فعلها الله. يقول إن هذا النوع من التاريخ الطائفي ليس له علاقة تذكر أو لا علاقة له بالتاريخ *بمعنى* ما حدث بالفعل. الآن ، هذه قضية مهمة. لا أستطيع أن أستغرق الكثير من الوقت للدخول في التفاصيل هنا ، ولكن إذا كانت هذه القصة بالإضافة إلى قصص أخرى مماثلة عن التدخل الإلهي - الأحداث المعجزة مثل معبر الهجرة ، أو معبر الأردن ، أو هذه المعركة - هي مجرد تعبيرات عن إيمان إسرائيل ، يبدو لي أنك تقول إن العلاقة بين الإيمان والتاريخ معكوسة. من وجهة نظر الكتاب المقدس ، التاريخ هو أساس الإيمان. الإيمان هو استجابة لما يقوله الله ويفعله في التاريخ. وليست هذه هي العكس. الإيمان لا يصنع التاريخ. الإيمان متجذر في أفعال الله في التاريخ ويتغذى بها.
 لذا أعتقد في النهاية أن Israelاقتناعنا الديني بقوة الله ونشاطه في التاريخ لا يختلف حقًا عن نشاطنا. إنها تقوم على ما فعله الله قولاً وفعلاً في التاريخ. إذا كانت هذه الكلمات والأفعال هي مجرد تعبير عن Israelإيمان أو إيمان الكنيسة الأولى (وكثيرًا ما نصل إلى وضع مماثل في روايات العهد الجديد عن التدخل الإلهي) ، فإن الأساس الذي يقوم عليه إيماننا Israelوإيماننا هو تم تدمير الأرض. لذلك أعتقد أن اختزال هذا ببساطة إلى نوع من البناء اللاهوتي على شكل *heilsgeschichte* كتعبير عن إيمان إسرائيل ، الذي لا علاقة له بما حدث بالفعل ، هو موقف خطير يجب اتخاذه.
 هاتان نظرتان: أحدهما نوع أسطوري عقلاني من التفسير لهذه الآيات. والثاني هو وجهة نظر شعرية أو *heilsgeschicthe* أو تاريخ الخلاص.

3. التفسيرات الحرفية [إنكسار الضوء أو الظلام الممتد] وجهة النظر الثالثة ستكون وجهة نظر حرفية وموثوقة تاريخيًا ، والتي تنص على أن هذا شيء حدث بالفعل. ولكن حتى هناك سؤال تفسيري يطرح نفسه: ماذا طلب يشوع؟ هل طلب يشوع إطالة أمد النور ليهاجم ويهزم تحالف الملوك هذا؟ أم أنه طلب إطالة الظلام؟ بمعنى آخر ، هل أراد مزيدًا من ضوء النهار لهزيمة العدو ، أم أراد الراحة من حرارة الشمس لهزيمة تحالف القوى هذا تحت جنح الظلام؟ بشكل عام ، تم فهم هذا بشكل طبيعي على أنه إطالة للضوء ؛ إنه يوم أطول ، ووقفت الشمس ثابتة Gibeon، وإذا بقيت ثابتة فهي لا تتحرك وستستغرق يومًا أطول. إذا أخذت هذا الفهم وطرحت السؤال ، "حسنًا ، كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث؟" ثم هناك تفسيران صادفتهما. إحدى الطرق هي إيقاف دوران الأرض حول محورها والقمر في مداره. بعبارة أخرى ، ليس الأمر أن الشمس لا تدور حول الأرض. إن الأرض التي تدور حول محورها هي التي تعطي هذا المظهر ، وبالطبع الأرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس في نفس الوقت. لكنه سيكون توقفًا لدوران الأرض على محورها ، ووقفًا للقمر في مداره. فوقفت الشمس وظل القمر كما هو مذكور في النص. حسنًا ، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ حسنًا ، لا أعتقد أنه يمكنك القول إن هذا لا يمكن أن يحدث ؛ يمكن للقوة الإلهية بالتأكيد أن تسبب شيئًا من هذا القبيل.
 لكن البعض الآخر يفسرها بطريقة مختلفة ويقولون إن المعجزة تنطوي على نوع من معجزة انكسار الضوء ، بحيث يبدو *أن* الشمس والقمر لم يتحركا في مسارهما الطبيعي ؛ ربما استمروا في الحركة ، لكن كانت هناك معجزة انكسار الضوء. يقول علماء الفلك أنه في كل يوم عندما تشاهد غروب الشمس ، يمكنك حقًا رؤية الشمس بعد أربع ثوانٍ من ذهابها إلى ما دون الأفق بسبب انكسار الضوء أثناء ارتطامها بالغلاف الجوي وتقويض أشعة الضوء هذه. لست متأكدًا من قدرتك على تحديد الآلية بالضبط التي تسبب بها الفعل الإلهي ، لكنها كانت إطالة للضوء.

 لكن هناك رأي آخر يقول ، "لا ، لم يكن إطالة للضوء بل إطالة للظلمة." في الاقتباسات الخاصة بك في الصفحة 54 ، هناك فقرة مطولة من HB Blair وتعليقه على Joshua في التعليق الجديد للكتاب المقدس ، النسخة المنقحة. لن أقرأ تلك الفقرة ، لكني أريد أن أتناول الأفكار الأساسية لتفسير بلير لهذه الآيات. ويشير إلى أن صلاة يشوع تمت في ساعات الصباح الباكر بعد مسيرة طوال الليل من الجلجال. فاجأهم جوشوا. لذا فهو يحرك قواته خلال الليل. تقرأ في يشوع 10:12 أن "الشمس وقفت فوق جبعون والقمر فوقها valley of Aijalon." إذا نظرت ، يمكنك أن ترى أن جبعون موجودة هنا وأن المنطقة valley of Aijalonمنتهية إلى الغرب. تقرأ في الآية 12 ، "الشمس وقفت فوقها Gibeon" بجانب الشرق ، لذا تشرق الشمس. "القمر فوق ايلون " - القمر من جهة الغرب. لذلك يبدو أن ساعات الصباح الباكر. الآن مع وضع ذلك في الاعتبار ، يقترح بلير أنه عندما تقرأ في الآية 12 ، "الشمس ، قف ساكنًا Gibeon" وفي الآية 13 "لذلك توقفت الشمس" ، يكون الفعل العبري *دومًا* في كلتا الحالتين *. دوم* له المعنى الأساسي لـ "كن صامتًا" أو "توقف". لذلك ، يمكنك ترجمة ما يلي: "الشمس ، توقفي Gibeon" ، وفي الآية 13 ، "وهكذا توقفت الشمس" بدلاً من "وقفت ساكناً" ؛ توقف عن التألق ، توقف عن اللمعان.
 في الآية 13 حيث قرأت "بقي القمر" وكذلك عبارة "الشمس وقفت" ، كلتا الكلمتين مكتوبتان *في* العبرية ، والتي تعني "الوقوف". ومع ذلك ، إذا نظرت إلى جميع استخدامات *Amad* ، فهذا يعني أحيانًا "التوقف". انظر إلى ٢ ملوك ٤: ٦ ويونان ١:١٥. دعونا نحصل على خلفية الملوك الثاني 4: 6: هذه إحدى زوجات عضو في جماعة الأنبياء. كان زوجها قد مات وكان أحد الدائنين يأتي ليأخذ ولدي هذه المرأة عبيداً بدلاً من الدفع. تنادي إيليا وتقول ، "ليس لدي أي شيء ، لا أستطيع دفع هذا ، لدي القليل من الزيت ،" يقول إيليا في الآية 3 ، " تجول واطلب من جميع جيرانك جرارًا فارغة. لا تسأل عن القليل فقط. ثم ادخل إلى الداخل وأغلق الباب خلفك أنت وأبناؤك. صب الزيت في كل البرطمانات ، وحالما تمتلئ كل منها ، ضعه جانبًا. تركته وبعد ذلك أغلقت الباب وراءها وابنها. أحضروا لها البرطمانات واستمرت في السكب. فلما امتلأت كل البرطمانات قالت لابنها: أحضر لي واحدة أخرى. فقال: لم يبقَ جرة. "حينئذٍ تقرأ العبارة ،" ثم توقف الزيت عن التدفق. " "توقف التدفق" *عمد* : توقف النفط. هذه هي نفس الكلمة *يا عماد .* إنه ليس المعنى الطبيعي لـ *Amad ،* ولكن قد يكون له هذا الإحساس بـ "توقف". في يونان 1:15 ، عندما طُرح يونان في البحر ، قرأت ، "أخذوا يونان وألقوه في البحر وهدأ البحر الهائج." "الهدوء المتزايد" هي ترجمة NIV ، لكنها تقول ، "البحر وقف" - *أماد* - توقف عن هياجها. هذه طريقة ممكنة لترجمة هذه العبارات.
 ولكن بعد ذلك ، في نهاية الآية 13 ، لديك أيضًا عبارة ، "لم تسرع الشمس إلى الغروب حوالي يوم كامل" - لتنزل. إذا نظرت إلى العبرية من أجل "النزول" ، فهي *lebo "* . أنت تتعرف عليه على أنه "يأتي أو يدخل". عندما تستخدم مع الشمس ، فهذا يعني عادة الغروب أو النزول. ومع ذلك ، هناك ملاحظة في الأسفل: "إما *yatsa* أو *zarak* يعبران عادة عن فكرة شروق الشمس. ومع ذلك ، في إشعياء 60: 1 ، "قم ، أشرق ، لأنه قد جاء نورك ،" قد جاء النور "هو *بو "* ؛ و "إرتفع مجد الرب" أن *الزرك* يوازي *بو ".* من الممكن المجادلة بأن هؤلاء يمكن أن ينطبقوا على مجيء الضوء وشروق الشمس. بالنسبة إلى العبارة الأخرى في الآية 13 ، "حوالي يوم كامل" ، هذا هو *المفتاح تميم* . *Keyom* "مثل يوم". *تميم* هي فكرة كاملة أو منتهية. لذا يمكنك ترجمتها ، "حوالي يوم كامل". لكن بلير يقترح ترجمة ذلك على أنه "عندما ينتهي اليوم". لذلك ، يمكنك أن تقول ، "تسارعت الشمس حتى لا تشرق كما ينتهي النهار" ، أو بعبارة أخرى ، كما هو الحال عندما يكون الظلام. "توقفت الشمس عن السطوع في وسط السماء ولم تعجل المجيء حتى صار كأن النهار".

 تحليل فانوي

أعتقد أنه يمكنك تقديم حجة معقولة لقول أن ما صلى جوشوا من أجله كان توقفًا للضوء. ضع ذلك في السياق: لقد قرأت عن مسيرة طوال الليل في الآية 9 ، ثم قرأت في الآية 11 ، "ألقى الرب حجارة البرد الكبيرة ، ومات أكثر من قوة التحالف هذه من حجارة البرد أكثر من سيف بني إسرائيل ". لذلك ستفهم أن جوشوا يأتي إلى هناك خلال الليل ، ثم تأتي عاصفة ، تطيل الظلام ، وتقتل عددًا من الجنود بحجارة البَرَد ، ويكون لديك إطالة للظلمة بدلاً من إطالة الضوء. إنها ما زالت تدخلًا إلهيًا ، والرب يعطي النصر.
 تقرأ في نهاية الآية 13 ، "بالتأكيد كان الرب يقاتل من أجل Israel". أود أن أقول إن هذه القراءة اللاحقة في بعض النواحي تحقق المزيد من العدالة في سياق الليل والعاصفة بالكامل ، مقارنة بإطالة الضوء. لكن من ناحية أخرى ، هذه طريقة غير معتادة لقراءة عدد من هذه الكلمات. من الممكن ، لكنها ليست الطريقة الأكثر وضوحًا لقراءتها. أعتقد أنه بغض النظر عن الطريقة التي تقرأها بها ، فإن الشيء المهم هو أن الرب تدخل لإعطاء Israelالنصر.

د. هزيمة الملوك الخمسة
 حسنًا ، النصر الذي نتحدث عنه هنا هو تحت عنوان "الحملة الجنوبية: يشوع 9-10". هذا الانتصار افتتح ما يمكن أن تسميه "حملة الجنوب". قرأت في يشوع 10:16 أن الملوك الخمسة قد هربوا بعد هجوم يشوع والإسرائيليين ، واختبأوا في كهف في مقيدة - هذا على الخريطة السابقة ، 48. على أي حال ، اختبأوا في ذلك الكهف ، ومتى سمع يشوع بذلك ، قال في الآية 17 ، "دحرجوا صخورًا كبيرة إلى فم الكهف ، وضعوا بعض الرجال هناك لحراستها ، لكن لا تكفوا عن ملاحقة عدوكم." فطاردوا الجيش ثم عادوا إلى ذلك الكهف. في العدد 22 ، أخرج يشوع الملوك الخمسة ، ثم قرأت في الآية 26 أن يشوع ضرب الملوك وقتلهم وعلقهم على خمس أشجار.

 لذلك ، قرأت في يشوع 10:26 ، "ضرب يشوع الملوك وقتلهم وعلقهم على خمس أشجار ... عند غروب الشمس تم إنزالهم ووضعوا صخورًا كبيرة على فم الكهف حتى يومنا هذا." هناك نصب تذكاري أو نصب تذكاري آخر ، صخور موجودة "حتى يومنا هذا" لتذكير الرب بإعطاء النصر على هؤلاء الملوك الخمسة.
 من يشوع 10:29 حتى نهاية الإصحاح ، تقرأ عن المدن التي أخذها يشوع في الجزء الجنوبي من مصر land of Canaan. ستلاحظ في الآية 32 أن الرب سلم لخيش إلى إسرائيل ، وأخذها يشوع ، وتقول الآية 33 ، " في هذه الأثناء ، صعد حورام ملك جازر لمساعدة لخيش ، لكن يشوع هزمه وجيشه حتى لم يكن هناك ناجون. غادر . " في الآية 34 انتقلوا إلى عجلون وهاجموها ودمروا كل من فيها كما فعلوا فيها Lachish. في الآية 36 ذهبوا من عجلون إلى Hebronوهاجموها وأخذوا المدينة. في الآية 38 هاجموا دبير وأخذوا المدينة مع ملكها وأهلها وضربوهم بحد السيف. وفعلوا بدبير وملوكها كما فعلوا بالآخرين. لذلك في تلك المنطقة الجنوبية من كنعان ، أخذوا مدينة Negevبعد مدينة ، وتحصل على ملخص في الآية 40 وما يلي : ملوكهم. لم يترك أي ناجين. حطم كل نسمة كما امر الرب اله اسرائيل ". ثم في الآية 41 وصف لحدود المنطقة التي أخذها يشوع: " أخضعهم يشوع من قادش برنيع إلى Gazaومن منطقة Goshenإلى Gibeon." لذلك تم ذكر أربع مدن. أعتقد أن قادش برنيع هي الحد الجنوبي. في وقت لاحق ، كان "دان Beersheba" في أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من مدن land of Israel. تقع قادش برنيع على بعد حوالي 80 كيلومترا (حوالي 50 ميلا) جنوب Beersheba. Gazaتقع في الغرب على الساحل ، تلك المنطقة الجنوبية حيث لا تزال حتى اليوم. كان الفلسطينيون هناك في فترة العهد القديم.
 كان لديهم الجنوب والغرب. هذا Goshenلا ينبغي أن يربكك - ليس جاسان مصر ، ولكن في Goshenبلد التل Judah. في وقت لاحق في سفر يشوع ، تم وصف الحدود القبلية ، إذا نظرت في يشوع 11:16 و 15:51. انظر إلى يشوع 15:51: "في الجبل عدد من المدن ... Goshenوجيلوه Holon- إحدى عشرة مدينة وقراها." هذا تحت ميراث السبط Judahالذي يبدأ في الآية 20. وراثة Judahيشمل ذلك Goshen. يقول معظمهم أن هذا Goshenكان في بلد التل Judahجنوب Jerusalem، ربما في الشرق Negev. لذلك من المحتمل أن تكون نقطة شرقية ، ومن ثم ستكون الجبهة الشمالية Gibeonفي الآية 8. هذا يتتبع نوعًا من دائرة المنطقة التي استولى عليها جوشوا في تلك الحملة الجنوبية.

5. الحملة الشمالية - يشوع ١١: ١-٢٠ [على الخيول والمركبات] لننتقل إلى ٥. ، وهي "الحملة الشمالية: يشوع ١١: ١-٢٠." في الفصل 11 هناك تحالف قوى آخر. تقرأ: " لما سمع يابين ملك حاصور بذلك ، أرسل كلمة إلى يوباب ملك مادون ، وإلى ملوك شمرون وأكشاف ، وإلى ملوك الشمال الذين كانوا في الجبال ، في عربة جنوب كنيرث [أي منطقة بحر الجليل] ، في السفوح الغربية ونفوث دور غربا الى الكنعانيين شرقا وغربا. وللاموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين في الجبل. وللحويين أسفل حرمون في منطقة المصفاة. [إذن لديك كل هؤلاء الأشخاص من الشمال.] خرجوا مع كل قواتهم وعدد كبير من الخيول والمركبات - جيش ضخم ، مثل الرمل على شاطئ البحر. كل هؤلاء الملوك اتحدوا ونزلوا معا في مياه ميروم للقتال Israel". إذن هنا في الشمال هناك تحالف قوي آخر ، وماذا قال الرب لجوشوا؟ هذه الآية 6: "لا تخافوا منهم [على الرغم من أنه جيش كبير مثل رمال شاطئ البحر!] ، لأنني بحلول هذا الوقت غدًا سأسلمهم جميعًا. Israel"
 ثم نحصل على هذا البيان الإضافي المثير للاهتمام: " عليك أن تقرب خيولهم وتحرق مركباتهم ." الآن لماذا هذا هناك؟ في كثير من الأحيان عندما تخوض معركة ، يأخذ المنتصر أسلحة العدو المهزوم ويستخدمها بنفسه. لكن الرب يقول ليشوع ، "لا تأخذ خيولهم ، بل اجعلها عديمة الفائدة ، وعرقلها وأحرق مركباتها." أعتقد أن ما يحدث هنا هو مبدأ تجده في مكان آخر في العهد القديم. إذا نظرت إلى المزمور 20 في الآية 7 ، تقرأ ، "يثق البعض في المركبات والبعض في الخيول ، لكننا نثق في اسم الرب إلهنا. سوف يجثون على ركبهم ويسقطون ، لكننا ننهض ونقف بثبات ".
 من المثير للاهتمام أنه عندما تصل إلى زمن داود في 2 صموئيل 8 ، حيث يسرد داود غزواته ، تجد في 2 صموئيل 8: 4 ، "أسر داود ألفًا من مركباته وسبعة آلاف عربة وعشرين ألف جندي مشاة . " لاحظ الآن العبارة التالية: "لقد أعاق جميع خيول العربات باستثناء مائة". لذلك فعل نفس الشيء الذي فعله يشوع ، إلا أنه احتفظ بمئة منهم. عندما تصل إلى 2 صموئيل 15: 1 ، عندما حاول أبشالوم إسقاط داود ، ماذا فعل أبشالوم؟ أبشالوم "زود نفسه بمركبة وخيول وخمسين رجلاً يركضون أمامه". كانت لديه فكرة مختلفة عن دور الملك. في 1 Kings 4:26 وصلت إلى زمن سليمان ، وماذا فعل سليمان بالمركبات والخيول؟ وكان لسليمان أربعة آلاف مربط لخيل المركبات واثنا عشر ألف خيل. ترى التقدم من وقت يشوع ، أوتار أوتار كل الخيول ؛ وعند ثبوت الملكية كان لداود مئة ولدى سليمان اثنا عشر ألف خيل.
 عندما تدخل في سفر إشعياء. في إشعياء 2: 7 يقول عن Israelأرضهم مملوءة فضة وذهبا. لا نهاية لكنوزهم. امتلأت ارضهم خيل. لا نهاية لمركباتهم. امتلأت ارضهم اصنام. يسجدون لعمل ايديهم لما صنعته اصابعهم. فيذل الإنسان ويتواضع البشر - لا تغفر لهم ... سوف تتواضع عيون الرجل المتكبر ويضعف كبرياء الناس. الرب وحده يرتفع في ذلك اليوم. للرب القدير يوم يخبئه كل المتكبرين والمتكبرين ، من أجل كل ما تعالى (فيذلون) ". انزل إلى إشعياء 31: 1: " ويل للذين ينزلون إلى مصر طلبًا للمساعدة ، الذين يعتمدون على الخيول ، الذين يتكلون على كثرة مركباتهم وعلى قوة فرسانهم العظيمة ، لكن لا تنظر إلى القدوس. من إسرائيل ، أو اطلبوا المساعدة من الرب. " هناك المشكلة ، والتي أثيرت هنا هنا حيث Israelيبدأ في أخذ land of Canaan.

 لا أعتقد أن هناك أي خطأ في الثروة *بحد ذاتها* ، لكنني أعتقد أن سليمان بدأ يثق في آليته العسكرية وأسلحته وحجم قواته أكثر مما كان يثق في الرب. في النهاية انقلب قلبه عن الرب في 1 ملوك 11. يقول 1 ملوك 11: 4 ، " عندما كبر سليمان ، قلبت نسائه قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه مكرسًا تمامًا للرب إلهه ، مثل كان قلب داود أبيه ". والآية 9 تقول: " غضب الرب على سليمان لأن قلبه قد انحرف عن الرب". يبدو لي أنه لا حرج في الغنى في حد ذاته ، وقد بارك الرب سليمان بالثروة. لكني أعتقد أن القضية كانت حيث يبحث سليمان عن الأمن. هل كان يحاول أن يجد الأمان من خلال طاعته لكلمة الرب ، لمطالب العهد ، أم أنه كان ببساطة يجد أمانه في قوته العسكرية؟

 لذلك قرأت في يشوع 11: 8 أن الرب أعطى النصرة. هزموهم ، وطاردوهم ، ثم قرأت في الآية 9 أن يشوع فعل ما قاله الرب. أعاق خيولهم وأحرق مركباتهم. لم يحتفظ بأي منهم. ثم يقرأ أنه أخذ كل تلك الأراضي في الشمال ، ويبدأ الملخص في الآية 16: " لذلك أخذ يشوع هذه الأرض بأكملها: أرض التلال ، كل النقب ، منطقة جاسان بأكملها ، التلال الغربية ، عربة وعربة. جبال إسرائيل مع سفوحها ... أسر كل ملوكهم وضربهم وقتلهم ... باستثناء أولئك الذين يعيشون في جبعون ، لم تعقد أي مدينة معاهدة سلام مع بني إسرائيل. " ثم تقرأ في الآية 20 ، "لأن الرب نفسه هو الذي شدد قلوبهم على معارضة Israel، حتى يهلكوهم تمامًا ، ويبيدونهم بلا رحمة ، كما قال الرب لموسى." ثم تقرأ في الآية 23 ، "فأخذ يشوع الأرض كلها كما أمر الرب موسى وأعطاها ميراثًا حسب Israelتقسيماتهم القبلية."

6. لاهوت يشوع 1-6 بقلم ديفيد هوارد هناك تعليق طويل للغاية على جوشوا بقلم ديفيد هوارد في سلسلة التعليقات الأمريكية الجديدة. وقد أدلى ببعض التصريحات المثيرة للاهتمام في تعليقه على لاهوت يشوع 6-12 ، المقاطع التي شاهدناها للتو. أنا فقط أريد أن أقرأ فقرة. أنا لست في اقتباساتك ، ولكن هذا في الصفحة 287 من تعليق ديفيد هوارد على جوشوا في سلسلة التعليقات الأمريكية الجديدة. ويعلق على ذلك بقوله: " Israelلا يمكن أن تأخذ الأرض دون وجود الله بينهم والذهاب أمامهم. ذكّر يشوع والناس مرارًا وتكرارًا أنه معهم ولا يجب أن يخافوا ، لأنه سيقاتل من أجلهم. في كل مواجهة عسكرية ، وفر الله النصر لشعبه. في المواجهات الكبرى في Jerichoعاي وجبعون وحدود ميروم ، يلفت النص الانتباه إلى حقيقة أن الله حارب من أجله Israel، وأنه أعطى الأعداء في Israelيده. في المواجهات الصغيرة في الفصل 10 ، تم ذكر الشيء نفسه بالنسبة لمعظم المدن التي تم احتلالها. لم ينتصر الإسرائيليون مرة واحدة بسبب قوتهم العسكرية المتفوقة. في معظم الحالات ، كان الأمر كما لو كان على الإسرائيليين مجرد الوقوف إلى الوراء ومراقبة عمل الله نيابة عنهم ". ثم يتابع فيقول: "إن الله والله وحده هو المنتصر في هذه الأمور على العدو".

7. احتلال يشوع للأرض

في بداية مناقشتنا لجوشوا ، أكدت أن أحد الموضوعات كان أن الرب قد أعطاها land of Canaanلشعبه. لذلك تحصل على ملخص الغزو في نهاية الفصل 11. نقرأ الآية 23 ، "استولى يشوع على الأرض كلها كما أمر الرب موسى."
 لكن بعد ذلك تنتقل إلى الفصل 12 حيث تحصل على قائمة بجميع المدن والملوك الذين أخذهم يشوع. إذا انتقلت إلى الفصل 13 ، فقد قرأت في الآية 1 ، "عندما كان يشوع شيخًا ومتقدمًا في السنين ، قال له الرب ،" أنت كبير في السن ، وما زالت هناك مساحات شاسعة جدًا من الأرض يجب الاستيلاء عليها. هذه هي الأرض الباقية ... "ولديك قائمة بالأماكن. كيف تضع Joshua 13: 1 ، "ما زالت هناك مساحات شاسعة يجب الاستيلاء عليها" مع 11:23 ، "أخذ يشوع الأرض كلها ، كما أمر الرب"؟ يرى بعض الناس أنه تناقض كامل. لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تقرأ بها. يبدو لي أن ما حدث في تلك الحملة الجنوبية والحملة الشمالية هو أن يشوع ذهب أولاً إلى الجنوب واستولى على عدد من المدن الكبرى وكسر المقاومة الكنعانية. ثم فعل الشيء نفسه في الشمال ، وهزم تحالف الملوك هذا وكسر إرادة المقاومة في الشمال. ولكن بعد وصف الممتلكات القبلية ودخول كل قبيلة للاستقرار الفعلي واحتلال الأراضي الممنوحة لهم ، كان عليهم إكمال الغزو. عندما تصل إلى قضاة 1 ، تجد أن كل سبط يجب أن يذهب إلى أراضيهم ويكمل الغزو ، وبعضهم - في الواقع ، معظمهم - لم يفعلوا ذلك. هذا هو المكان الذي تحصل فيه على النتائج الموصوفة في سفر القضاة.
 دعونا نلقي نظرة على الوضع الأخير للحرب في Iraq. كانت لديك تلك الحملة الأولية السريعة التي انطلقت من الجنوب حتى Bagdadهزمت الجيش العراقي. كانت تلك واحدة من هذه الحملات السريعة. ولكن في أعقاب ذلك ، مع انتهاء العمليات القتالية الرئيسية الآن ، كان عليهم احتلال جميع البلدات والقرى والسيطرة عليها ، الأمر الذي استغرق وقتًا أطول. يبدو لي أنه وضع مماثل في Israelغزو واستيطان Canaan.

د- تقسيم الأرض - يشوع ١٣-٢٢ د . لن أقرأ الفصول من 13 إلى 22. هذا هو نوع المواد التي قد تجد صعوبة في قراءتها والاحتفاظ بالاهتمام ، لأنها في الغالب قائمة بالمدن أو البلدات. هذه المدن تقع في حدود كل منطقة من المناطق القبلية. الآن هذا القسم من جوشوا له أهمية كبيرة للأشخاص المهتمين بالجغرافيا التاريخية ، الذين يسعون لتحديد هذه المواقع ووصف الحدود مع كل قوائم الأماكن هذه. بالطبع ستواجه مشكلات في تحديد الموقع ، وهذا يعني أنك إذا قارنت الأطالس سترى أن الحدود مختلفة قليلاً. هذا إلى حد كبير ما لديك في الفصول 13-22.

1. موقع الخيمة في شيلوه

 أود أن ألفت انتباهكم إلى شيء آخر مذكور في هذا القسم. هناك موضوع واحد له أهمية كبيرة ، وهو موقع المسكن. تقرأ في يشوع 18: 1 في منتصف المقطع ، " اجتمع كل جماعة بني إسرائيل Shilohوأقاموا خيمة الاجتماع هناك. تم وضع البلاد تحت سيطرتهم ، ولكن لا يزال هناك سبعة أسباط إسرائيلية لم يحصلوا بعد على ميراثهم ". لذلك كان من المقرر أن تكون المسكن في شيلوه وبقيت خلال Shilohفترة القضاة إلى زمن صموئيل. تتذكر أن الفلسطينيين هاجموا التابوت واستولوا عليه ودمروه Shilohفي زمن عالي وصموئيل. لذلك تم وضع التابوت في البداية في شيلوه ، ثم في الفصل 22 ، عاد الناس من شرق الأردن (رأوبين وجاد ونصف سبط منسى) الذين رافقوا الفتح للاستقرار Israelفي تلك المنطقة. لذلك أردت فقط إبداء هذين التعليقين حول القسم الخاص بتقسيم الأرض في يشوع ١٣-٢٢.

هـ. "آخر أيام يشوع - جوشوا ٢٣-٢٤ T هات يقودنا إلى ،" آخر أيام يشوع: يشوع ٢٣-٢٤. " تقرأ في بداية الفصل 23 ، " بعد مرور وقت طويل وأعطى الرب إسرائيل الراحة من جميع أعدائهم من حولهم ، دعا يشوع ، الذي كان شيخًا ومتقدمًا في السنين ، كل إسرائيل - شيوخهم وقادتهم ، وقالوا لهم: «أنا كبير في السن ومتقدم في السن». أنتم أنفسكم قد رأيتم كل ما فعله الرب إلهكم لكل هذه الأمم من أجلكم. "ما سيفعله هو أن يحث Israelعلى البقاء مخلصًا للرب ، وأن يحب الله من كل قلبهم وعقولهم وأرواحهم. ويطيعوا وصاياه. لأنهم إن لم يطيعوا ، فيمكنهم التأكد من أن الرب سيدينهم. لاحظ ما يقوله في الآية 12: " ولكن إذا ابتعدت وتحالفت مع الناجين من هذه الأمم الذين بقوا بينكم ، وإذا تزاوجت معهم وتزاوجت معهم ، فربما تكون على يقين من أن الرب إلهك سوف يفعل. لم تعد تطرد هذه الأمم من قبلك. عوضًا عن ذلك ، سيصبحون لك أفخاخًا وفخاخًا ، وسوطًا على ظهورك وأشواك في عينيك ، حتى تموت من هذه الأرض الطيبة التي أعطاك إياها الرب إلهك ". ثم قال ، "أنا على وشك السير في طريق كل الأرض" - بعبارة أخرى ، إنه على وشك الموت. ثم يقول ، "أنت تعلم أنه لم يفشل أي من تلك الوعود التي أعطاها الرب. لقد تم الوفاء بكل الوعد. لا أحد فاشل. ولكن [هنا الجانب الآخر] كما تحقق كل وعد صالح للرب إلهك ، هكذا يجلب الرب عليك كل الشر الذي هدده ، حتى يهلكك من هذه الأرض الطيبة التي أعطاك إياها. إذا خالفت عهد الرب إلهك الذي أوصاك به ، وذهبت وعبدت آلهة أخرى وسجدت لها ، سيشتعل غضب الرب عليك ، وسرعان ما تموت من الأرض الجيدة التي أعطاك إياها. . "
 إذاً هذه هي كلمات يشوع لتحريض بني إسرائيل على أنه شيخ على وشك الموت. الفصل 24 مشابه جدا. من الصعب معرفة ما إذا كان الفصلان 23 و 24 عبارة عن خطاب إلى نفس التجمع ، أم أن الفصل 24 عبارة عن مجموعة مختلفة. ستلاحظ أن الفصل 24 يبدأ بتعيين المكان: أرسل يشوع جميع قبائل Israelشكيم. ربما الفصل 23 هو نفس المكان.

يشوع 24 - تجديد العهد ولكن عندما تأتي إلى الفصل 24 وتقرأه ، أعتقد أنك ستجد عناصر شكل العهد تظهر مرة أخرى. تحدثنا عن شكل العهد المصاغ على غرار معاهدة الحثيين. لديك ديباجة في 2 أ: "هذا ما يقوله الرب إله إسرائيل." تحدد الديباجة الشريك الأقدم في المعاهدة.

لديك مقدمة تاريخية معادلة من 2 ب إلى 13. لاحظ ملخص الأعمال الخيرية السابقة: " لكنني أخذت والدك إبراهيم من الأرض الواقعة وراء النهر وقادته طوال الوقت Canaanوأعطيته أحفادًا كثيرة. أعطيته إسحاق ، وأعطيته لإسحاق يعقوب وعيسو. عيّنت عيسو جبل سعير ، لكن يعقوب وبنوه نزلوا إليه Egypt. ثم ارسلت موسى وهرون وابتلعت المصريين بما فعلت هناك وأخرجتكما. عندما أخرجت آباءكم من Egypt، أتيتم إلى البحر ، وطاردهم المصريون بالمركبات والفرسان إلى أقصى الحدود Red Sea. فصرخوا الى الرب فاجعل ظلاما بينكم وبين المصريين. قدم فوقهم البحر وغطهم. لقد رأيت بأم عينيك ما فعلته للمصريين. ثم عشت في الصحراء مدة طويلة [فترة البرية]. أتيت بك إلى أرض الأموريين الساكنين شرقي البحر Jordan. لقد قاتلوا ضدك ، لكني سلمتهم إلى يديك. هدمتهم من أمامك ، وأخذت أرضهم. لما استعد بالاق بن صفور ملك مصر Moabللقتال Israel، أرسل إلى بلعام بن بعور ليلحق عليك اللعنة. ولكني لم أستمع إلى بلعام ، فباركك مرارًا وتكرارًا ، وأنقذتك من يده. ثم عبرت وأتيت Jordanإلى Jericho. حاربك مواطنو أريحا ، كما فعل الأموريون والفرزيون والكنعانيون والحثون والجرجاشيون والحويون واليبوسيون ، لكني سلمتهم بيدكم. ارسلت الزنابير امامك فطردتهم امامك - ايضا الملكين الاموريين. أنت لم تفعل ذلك بسيفك وقوسك. [ هناك هذا التركيز مرة أخرى.] لذلك أعطيتك أرضًا لم تتعب فيها ومدن لم تبنيها ؛ فتسكن فيها وتأكل من كرم وكروم زيتون لم تغرسه ». هذه مقدمة تاريخية كلاسيكية ، قائمة بالعلاقات السابقة والأعمال الخيرية للملك العظيم تجاه تابعه.
 ثم لديك الشروط في يشوع 24:14 ، 15 ، 25. هناك شروط أساسية وتفصيلية. في الآية 14 لديك الشرط الأساسي ، والواجب الأساسي للإخلاص المخلص للملك العظيم: والآن اتقوا الرب واعبدوه بكل امانة. اطرحوا الآلهة التي عبدها آباؤكم في عبر النهر وفي داخله Egyptواعبدوا الرب. ثم الآية 25 بها الشروط التفصيلية. " في ذلك اليوم قطع يشوع عهدا للشعب ، وهناك في شكيم وضع لهم مراسيم وشرائع ."

ثم القسم في 16 و 21 و 24. في الآية 16 أجاب الناس ، "حاشا لنا أن نخدم آلهة أخرى." في الآية 21 قال الناس ليشوع ، "نعبد الرب". يقولون في الآية 24 ، "نعبد الرب إلهنا".

 لديكم الشهود في الآيات 22 و 27: "قال يشوع ،" أنتم شهود على أنفسكم بأنكم اخترتم لخدمة الرب ". فأجابوا: "نعم ، نحن شهود." والآية 27: " انظر!" قال لكل الشعب. هذا الحجر يكون شاهدا علينا. قد سمع كل كلام الرب لنا. سيكون شاهدا عليك إذا لم تكن صادقا لإلهك. "
 هناك عنصر هيكلي آخر للعهد - وثيقة العهد في الآية 26: " وقد سجل يشوع هذه الأشياء في كتاب شريعة الله. ثم اخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوط قرب مقدس الرب.
 إذن لديك تلك العناصر الأساسية. إنها ليست مقولبة بشكل صارم ، لكن المثل الأساسية لتلك المعاهدة الحثية المنعكسة في عهد سيناء ظهرت مرة أخرى هنا في هذا اليوم الاحتفالي في كيمياء ، في نقطة الانتقال من قيادة يشوع إلى عصر جديد. تذكر تجديد العهد في سهول Moabسفر التثنية ، والانتقال من قيادة موسى إلى قيادة يشوع. وصلنا الآن إلى نهاية حياة يشوع ، ونحن نمر بمرحلة انتقالية من يشوع ، القائد المعين على شعب الله ، إلى الوقت الذي يستقر فيه Israelفي الأرض ويتعين علينا العيش كشعب الله بدون قائد وطني. كان الله ملكهم ، وكان واجبهم اتباع شروط العهد. كان هذا ليكون ثيوقراطية. كان الرب هو الملك. ستجد في سفر القضاة أنهم لا يفعلون ذلك حقًا ، والأشياء تنهار.

و. لاهوت يشوع - وجهة نظر فانوي

"لاهوت يشوع" هو مقال كتبته في *القاموس الدولي الجديد للاهوت والتفسير في العهد القديم* . تحتوي معظم هذه السلسلة على دراسات الكلمات ، لكن المجلد 4 يحتوي على الكثير من المقالات حول لاهوت كل كتاب في العهد القديم ، جنبًا إلى جنب مع بعض المقالات الإضافية. أود أن أقرأ بعضًا من هذه المقالة ، مع إبراز أمرين فقط. انتقل إلى الصفحة 813 في المقالة. قبل ذلك كنا نتحدث عن هيكل سفر يشوع ، ولكن من الصفحة 813 إلى الصفحة 814 أعتقد أنه يمكنك الحصول على فكرة عن هيكل الكتاب. هذا مستعار من رجل يُدعى Koorevaar كتب أطروحة حول بنية سفر يشوع. لاحظ الطريقة التي يحدد بها الهيكل. أعتقد أنه يناسب المحتوى. يعطي العنوان "عبر" للقسم 1: 1 إلى 5:12 ؛ " *عبار"* بالعبرية تعني "عبور". يتحدث عن مبادرات موسى بقدر ما هو مضمون بنية السفر. لذا فإن المبادرة الإلهية الأولى هي عبور الله Jordanفي يشوع 1: 1-9. الختام الأول هو الختان وعيد الفصح في الجلجال. لذلك في ذلك القسم الأول ، "المبادرة الإلهية والختام" ، "عبور" يشوع 1: 1 إلى 5:12.
 القسم الثاني ، يشوع 5:13 إلى 12:24 ، هو *اللقاح* ، "تأخذ أو تهاجم" ، وهذا هو الفتح. هذه هي مبادرة الله الثانية ، الاستيلاء على Jericho. و 11:16 إلى 12:24 هو السجل الثاني للنصر. القسم الثالث ، يشوع ١٣-٢١ ، هو "فرق". العبرية هناك *حلق* . تلاحظ أنك تذهب من *اللقاح* إلى *الحلق* . إنها نفس الحروف ، بترتيب معكوس فقط. لديك عبار "عبرت" *.* عندك *لقاح* "تهاجم". لديك *حلق* "للتقسيم" - مبادرة الله الثالثة في القسمة Canaanعلى إغلاق ميراث يشوع. يعين الله مدن الملجأ. القسم الرابع هو "هم يخدمون" - وهذا *كلام فارغ* بالعبرية. ترى نوعًا من التوازي مع "عبروا" *آبار* . يبدون متشابهين. الاختلاف الوحيد هو الحرف الأخير ، *daleth* [d] إلى *resh* [r]. لذا ، أعتقد أن هذا يمنحك تخطيطًا جيدًا لما يجري في الكتاب. أنت تعبر ، تأخذ ، تقسم وتخدم الرب. "اخدموا الرب" هما الفصلين الأخيرين اللذين نظرنا إليهما للتو.
 لذلك يجادل Koorevaar بأن الغرض اللاهوتي المكشوف هيكليًا لكتاب يشوع بأكمله موجود في القسم الرئيسي الثالث. "تقاطع" زائد "تأخذ" تساوي "قسمة". القسم الثالث هو وصف تلك الحدود القبلية. داخل هذا القسم الثالث (هذا هو قسم التقسيم) ، وجد بنية متحدة المركز. Chiasms هي دراسة مثيرة للاهتمام. غالبًا ما تتساءل عن المقدار الذي تم إدخاله في النص ومقدار ما هو متأصل في النص نفسه. تبدأ في النظر إلى الهياكل الدينية المختلفة التي قام بها أشخاص مختلفون ، وغالبًا ما يكون هناك خلاف. يعتمد الأمر أولاً على كيفية تحديد حدود الوحدات. يمكن أن يكون هذا قابل للنقاش في كثير من الحالات. لكن على أي حال ، يرى Koorevaar هذا الهيكل الأنيق في ذلك القسم الثالث. لاحظ ما هو جوهرها. E. 18: 1-10 "تم نقل خيمة الاجتماع إلى Shiloh". انظر تعليقي هناك: "في وسط هذا الهيكل يوجد تشييد خيمة الاجتماع في Shiloh. يرى Koorevaar أن هذا هو الوفاء بوعد Pentateuchal المهم ، `` سأضع مسكني بينكم ولن أتخلى عنكم. سأسير بينكم وأكون لكم إلهكم وتكونون شعبي. كان هذا هو الوعد الأخير في قائمة البركات التي قدمها موسى في لاويين 26. " الآن Israelيأتي إلى الأرض وفي قلب هذا الجزء من وصف الممتلكات القبلية لديك موقع المسكن ، حيث يأتي الله ليسكن في وسط شعبه. هذه بعض التعليقات على الهيكل.

G. الموضوعات اللاهوتية الأولية

في الصفحة التالية ، 815 ، "موضوعات لاهوتية أساسية". عندما تنظر إلى Koorevaar ومواد أخرى ، يمكنك أن ترى الموضوعات الأساسية للمبادرة الإلهية والحضور الإلهي. Lo rd هو من يعطي الأوامر ؛ يأخذ زمام المبادرة. يقود Israelفي فتحه وهو في وسطهم. لذا ، فإن المبادرة الإلهية والحضور الإلهي هما موضوعان رئيسيان. في منتصف الصفحة ، يظهر موضوع المحارب الإلهي أيضًا في جوشوا.
 شيء تحدثنا عنه في الصفحة التالية هو الأرض كهدية للميراث. انظر الفقرة الأخيرة في الصفحة 816: "يقولون إن الأرض كانت هبة أو ميراثًا ، والقول إن الرب كان المحارب الإلهي الذي سيقاتل من أجل معاركهم من أجل الفتح لا يعني Israelأنه Israelلا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الفتح. Israelأمروا أن يأخذوا الأرض التي كان الرب يعطها. لا يتم استبعاد الجهد البشري بالمبادرة الإلهية. بدلا من ذلك ، يستخدمه الرب لتحقيق أغراضه عندما يتم إجراؤها في توافق مع التوجيه الإلهي. "

تعليقات على هيرم وعلم الأمور الأخيرة المتوقع
 هنا أريد أن أبدي بعض التعليقات على فكرة *herem* . هذا أمر أزعج الكثير من قراء سفر يشوع. عندما Israelأمروا بالاستيلاء على land of Canaan، أمروا أيضًا بإبادة سكانها. اعتبر البعض ممارسة *هيرم ، تكريس الأشياء ليهوه من خلال تدميرها بالكامل ، على أنها شبه مسيحية.* هذه هي الكلمة التي يستخدمها جون برايت. المعنى الضمني لهذا التقييم هو أن Israelاستخدام *herem* مشكوك فيه في ضوء المزيد من الوحي الكتابي ، وخاصة في العهد الجديد. بل إنه يعني بالنسبة للبعض أن مفهوم الله في العهد القديم أدنى من مفهوم الله في العهد الجديد.
 ومع ذلك ، يجب أن أشير (أعتقد أن هذا مهم للغاية عندما تنظر إلى هذا السؤال) ، أن تكوين 15:16 يشير إلى أنه عندما يحين وقت الفتح ، سيكون أداة الله للدينونة الإلهية Israelعلى الكنعانيين على خطاياهم. . تكوين 15:16 هو وصف لوعد الرب لإبراهيم بأنه سيعطي نسله أرض كنعان ، لكنهم ذهبوا أولاً إلى مصر لمدة 400 عام وسيخرجون مرة أخرى. يشرح تكوين 15:16 لماذا: "إثم الأموريين لم يكتمل بعد." عندما كان إثم الأموريين كاملاً ، كان الله سيحكم على هؤلاء الأموريين. كانت Israelأداة دينونة الله على الأموريين والكنعانيين وقت الفتح. لقد دنس الكنعانيون الأرض بممارساتهم الشريرة لدرجة أن الأرض كانت ستقيئ سكانها. لذا Israelفإن تدمير الكنعانيين ليس مثالاً على عدوان مسيحي ثانٍ ضد سكانها الأبرياء Canaan. بالأحرى ، يجب أن يُنظر إليه على أنه إدارة الدينونة الإلهية على الأشرار الغارقين في الخطيئة. Israelهي أداة ذلك الدينونة الإلهية. إن المبادرة الإلهية في الغزو هي التي ترفع *هيرم* عن عالم جميع الحروب العدوانية الأخرى ذات المصلحة الذاتية الطبيعية. هذا ليس ما كان هذا. إنه يضعها في وضع فريد من نوعه لإظهار مقدما المصير النهائي لجميع الناس الذين يرفضون الله ، الذي هو رب كل الأرض. وهذا ما يميز Israelتدمير الكنعانيين عن كل ما يسمى بـ "الحروب المقدسة".
 لا ، الفقرة التالية تقول شيئًا عن الحرب المقدسة. عاد هذا المصطلح إلى الصدارة اليوم. الجهاد يحيط بنا في الأخبار. Israelلم تكن تقوم بـ "حرب مقدسة". "الحرب المقدسة" ليست مصطلحًا كتابيًا. إذا لاحظت "الحرب المقدسة" من خلال تلك الفقرة ، فأنا أحب التعليق ، "يجب أن نعرف أن مصطلح" الحرب المقدسة "لم يستخدم في أي مكان في العهد القديم لوصف الفتح. المصطلح الأنسب هو "حرب الرب" ، عدد 21:14 ، 1 صموئيل 18:70 ، 25:28 ، حيث تُستخدم هذه اللغة. كانت هذه حرب الرب. تنعكس حقيقة الوحي الإلهي والدينونة الإلهية على الخطيئة في روايات Israelإخضاع الخطيئة Canaan، التي تمت بمبادرة إلهية وتم تنفيذها بحضور إلهي. إنه موضوع يمتد عبر الكتاب بأكمله. إنه موضوع يتخيله كل من العهد القديم والعهد الجديد وهو يصل في نهاية المطاف إلى ذروته في يوم الأخرويات للرب. الأنبياء لديهم الكثير ليقولوه عن ذلك. سيأتي الله ويقضي على أعدائه والذين لم يؤمنوا به ويسلكوا في طرقه.
 يشير هذا المنظور إلى أن الاستيلاء على Canaanلا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مثال للتطور الموقوف في المجال الأخلاقي ، ولكن بالأحرى كمثال على علم الأمور الأخيرة المتوقعة. هاتان الكلمتان "توقف التطور في المجال الأخلاقي" و "علم الأمور الأخيرة المتوقعة" هي كلمات أساسية للغاية. أعتقد أن هذا النوع من الملخصات. لا تنظر إلى هذا *الهرم* على أنه شيء أخلاقي على مستوى ما من الرعب ، حيث يرتفع الكتاب المقدس الحقيقي إلى مستوى جديد في العهد الجديد. انظر إلى سفر يشوع مع هلاك الرب للكنعانيين باعتباره عقيدة الأمور الأخيرة المتوقعة - هذا هو يوم الرب في شكل غزير. أريدك فقط أن تدرك أنه في شكل أكمل ، يكون له معنى كامل في المسيح. يتحدث العهد الجديد عن ذلك ، ويتحدث عنه يسوع ، ويتحدث عنه سفر الرؤيا. العهد الجديد لا يخلو من هذه الأنواع من المفاهيم. أعتقد أن وراء كل ذلك فكرة أن الله جعل الجنس البشري والعالم يشغله البشر بطريقة تعكس النظام الأخلاقي للكون. سيدين الله الشر. يأخذ الشر على محمل الجد. في النهاية لا مفر من الدينونة ، وقد اختبر الكنعانيون ذلك. في النهاية كل أولئك الذين يعارضون الله سيختبرونه.

 في الوقت الحاضر ، أو في الوقت الذي ينظم فيه شعب الله الأمور بشكل مختلف سياسيًا ولكن حيث جاءت دينونة الله في هذه الفترة على المسيح نفسه ، لديك الآن طول أناة ونعمة الله للوصول إلى الناس لقبوله. لكن الجانب الآخر من ذلك هو أنه لن يختبر الجميع الحكم الذي فعله الكنعانيون.

 كتبه أندريه سانتوس
 الخام الذي حرره تيد هيلدبراندت

 التحرير النهائي بواسطة إليزابيث فيشر
 رواه تيد هيلدبرانت