**د. ديفيد هوارد، يشوع روث، الجلسة 12**

**رحلة العهد**

© 2024 ديفيد هوارد وتيد هيلدبراندت

هذا هو الدكتور ديفيد هوارد في تعليمه عن أسفار يشوع من خلال راعوث. هذه هي الجلسة 12، تثنية 17، ويشوع، الاستثناء.

أود أن أدلي بتعليق إضافي وأشير إلى صلة هذه المناقشة حول الملكية في إسرائيل وخاصة نموذج الملك المذكور في تثنية 17.

لذا، إذا كانت كتبك المقدسة مفتوحة مرة أخرى على تثنية 17، فسنسلط الضوء على شيء واحد فقط. إذا كنت تتذكر، فهذا هو الوقت الذي توقع فيه موسى أن يطلب إسرائيل ملكًا. ويعطيهم بعض المعايير، الآيات 15 إلى 17، أنه لا بأس عند الله أن يكون لهم ملك.

في الواقع، هذا جزء من نيته، ولكن هذه هي المعايير المقيدة. ثم تتحدث الآيات 18 إلى 20 عن مفتاح نجاح الملك، وهو أن يكون متأصلًا في كلمة الله. لذلك، سنقوم بمراجعة 18 إلى 20 مرة أخرى.

فعندما يجلس على كرسي مملكته، يكتب لنفسه في السفر نسخة من هذه الشريعة مصادق عليها من الكهنة اللاويين. فيكون معه. ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه بحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض والعمل بها لئلا يرتفع قلبه على إخوته. وأن لا يحيد عن الوصية يمينًا ولا شمالًا، لكي يطول عمره في مملكته هو وبنوه في إسرائيل.

إذًا، هذا هو نموذج الملك المثالي، ولكن أود أن أقول إنه أيضًا نموذج أوسع لأي نوع من القيادة التقية التي نراها في العهد القديم. نرى، على سبيل المثال، أن القادة بعد سنوات، مثل عزرا ونحميا، كانوا متأصلين في كلمة الله. وكانت هناك قراءة عامة للكتاب المقدس.

نرى ذلك طوال الطريق، ومثال مهم على ذلك موجود هنا بالتحديد في يشوع الإصحاح الأول. لذا، إذا انتقلتم إلى هذا الإصحاح، فسنرى، انظروا إلى وصية الله ليشوع مرة أخرى، لا سيما بدءًا من الآيات 6 إلى 9. يقول الله كونوا أقوياء وشجعان. سوف تجعل هؤلاء الناس يرثون الأرض، وهكذا. ولكن الآية 7، والآية 7، و8 هي جوهر هذا المقطع.

الآية 7 تقول: كونوا أقوياء وتشجعوا جداً. احرص أن تعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل يمينًا ولا شمالًا، لكي تفلح حيثما تذهب.

لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. يجب عليك التأمل فيه ليلا ونهارا. فاحرص على العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه.

لذا، أتمنى أن تتمكن من رؤية أصداء المقطع الموجود في تثنية 17. إن مفتاح نجاح الملك هو أن يفعل هذه الأشياء، وأن يتأمل، وأن يحمل كلمة الله معه. لا تلتفت إلى اليمين أو اليسار.

أصداء ذلك هنا في يشوع. ويشوع الرجل ليس ملكا بل هو قائد الشعب. فهو ليس مجرد قائد عسكري، بل هو قائد يهدف إلى توجيه الناس إلى الله ويكون قدوة وقدوة في حياته الخاصة.

وبنفس الطريقة كان على الملك أن يكون قدوة وقدوة للناس في حياته. وبعد سنوات، للأسف، لم يكن معظم الملوك هكذا. لكن الملوك الأتقياء، الملوك الصالحون، هناك حوالي ثمانية منهم في يهوذا، وقد اتبعوا النموذج بدرجة أو بأخرى.

وهكذا، فإن هذا المبدأ الأكبر للقيادة التقية الذي ذكرناه في سفر يشوع هو مبدأ موجود في جميع أنحاء العهد القديم وله جذور مهمة في تثنية 17، ويشوع 1. وقد تمت الإشارة إليه، إذا كنت تعرف بنية العهد القديم في القانون العبري، لدينا الناموس والأنبياء والكتابات. وينتهي الناموس في تثنية 17 بهذا التحذير. ثم يبدأ الأنبياء بيشوع، يشوع، يهوذا، صموئيل، الملوك، ثم إشعياء، إرميا، حزقيال، دانيال، أو حزقيال في الإصحاح 12.

والجزء من القانون العبري الذي يبدأ بالأنبياء يبدأ بيشوع 1. وهذا أيضًا، مفتاح النجاح متأصل في كلمة الله. ثم تبدأ الكتابات بسفر المزامير. وكتب متنوعة في بقية ذلك القسم الثالث.

لكن سفر المزامير يبدأ بطريقة مشابهة جدًا، بالتناقض بين الرجل التقي والرجل الشرير. إن مفتاح نجاح الرجل التقي هو ألا يسير في طرق الخطاة ونحو ذلك، بل مسرته في شريعة الرب، مزمور 1، 2. وفي شريعته يلهج نهارًا وليلاً. . هذه الكلمات هي تقريبًا نفس الكلمات الموجودة هنا في يشوع.

لذلك، تخبرنا الأقسام الثلاثة من القانون العبري أيضًا عن مفتاح النجاح هذا، وهي ملاحظة مثيرة للاهتمام. ليست ملاحظتي، ولكن أعتقد أنها ملاحظة حكيمة. هذا هو الدكتور ديفيد هوارد في تعليمه عن أسفار يشوع من خلال راعوث.

هذا هو الدكتور ديفيد هوارد في تعليمه عن أسفار يشوع من خلال راعوث. هذه هي الجلسة 12، تثنية 17، ويشوع، الاستثناء.