لاويين

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التقديس من خلال الذبيحة والإنفصال | | | | | | | | | | | | |
| القصد: أن يتمكن الرب من البقاء مع الأمة | | | | | | | | | | | | |
| المكان: جبل سيناء | | | | | | | | | | | | |
| الزمان: شهر واحد | | | | | | | | | | | | |
| الإصحاحات 1-10 | | | | | | | الإصحاحات 11-27 | | | | | |
| الذبيحة | | | | | | | الإنفصال | | | | | |
| عبادة الله القدوس | | | | | | | العيش مع الله القدوس | | | | | |
| الحصول على الشركة مع الله | | | | | | | استمرار الشركة مع الله | | | | | |
| التقرب إلى الله | | | | | | | استرضاء الله | | | | | |
| ذبائح كاملة  (1-7) | | | كهنة كاملون  (8-10) | | | | قوانين التقديس لـ ....  (11-27) | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
| النجاسة  (11-15) | خطايا السهو  (16) | | | خيمة الإجتماع  (17) | الجرائم  (18-20) | | | الكهنة  (21-22) | العبادة  (23-24) | | كنعان  (25-26) | النذور  (27) |

الكلمة المفتاحية: التقديس (القداسة)

الآية المفتاحية: إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين، لأني أنا قدوس ... إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً. فتكونون قديسين لأني أنا قدوس (لاويين 11: 44-45، مكررة في 19: 2، 20: 7، 26)

البيان الموجز

الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تستمر في التمتع بحضور الله، هي من خلال طاعة قوانين الله للتقديس، من خلال الذبيحة والإنفصال.

التطبيق:

نحتاج كمؤمنين إلى فصل أنفسنا باستمرار (تقديسنا) من خلال الإعتراف بخطايانا، والسير في القداسة أمام الله، من أجل اختبار حضوره معنا.

للمزيد من الدراسة:

يدافع جون س. فاينبرغ عن مسألة كيفية غفران ذبائح العهد القديم للخطايا في فصله: الخلاص في العهد القديم، ضمن كتاب التقليد والعهد: مقالات كتبت تكريماً لتشارلز لي فاينبرغ، تحرير جون س. وبول د. فاينبرغ (شيكاغو: مودي، ١٩٨١)، الصفحات ٣٩-٧٧ (وخاصةً ٥٩-٧٥). انظر أيضاً ملخصي لهذا الفصل في مسح العهد القديم، صفحة 119ج.

لاويين

مقدمة

1. العنوان**: قد يبدو عنوان سفر اللاويين غريباً، إذ يتناول في معظمه طقوساً وشعائر كهنوتية، ولم يُذكر اللاويون إلا مرة واحدة (٢٥: ٣٢). لكن بما أن كهنة هارون كانوا من سبط لاوي، وكان نظام الذبائح الذي كانوا يتبعونه يعرف عادةً باللاوي، فإن هذا اللقب مبرر (ليندسي،** BKC**، ١: ١٦٣). العنوان العبري هو فدعا (וַיִקְךָא) والمأخوذ من الكلمة الأولى (١: ١).**

2. التأليف

1. الدليل الخارجي: أشار الكتاب القدماء باستمرار إلى موسى على أنه كاتب سفر اللاويين، وقد تمسك المسيح نفسه بهذا التقليد، عندما أشار إلى شريعة تطهير البرص (لا ١٤: ٢-٣٢) كما كتبها موسى (مت ٨: ٤؛ مر ١: ٤٤).

ب. الدليل الداخلي: لا يذكر سفر اللاويين مؤلفه، لكن الكلمة الأولى تُكمل قصة الخروج، التي تُنسب إلى موسى كمؤلف (خر ١٧: ١٤؛ ٢٤: ٤، ٧؛ ٣٤: ٢٧-٢٨؛ قارن تث ٣١: ٩، ٢٤)، وبما أن محتوياته كُشفت لموسى في سيناء (٧: ٣٧-٣٨؛ ٢٦: ٤٦؛ ٢٧: ٣٤)، فمن المنطقي أن يدونها هنا، كما يظهر السفر أسلوباً مُتسقاً متوقع من مؤلف واحد.

3. الظروف

1. التاريخ: يشير تأليف موسى إلى أن كتابة هذه الشرائع كانت خلال حياته (١٥٢٥-١٤٠٥ ق.م)، وبما أن خيمة الإجتماع أُقيمت بعد عام واحد بالضبط من الخروج (خر ٤٠: ١٧)، وأن سفر العدد يستأنف بعد شهر واحد (عد ١: ١)، فلا بد أن سفر اللاويين يغطي شهراً واحداً فقط (عام ١٤٤٤ ق.م). ويرجح أن موسى سجل هذه الشرائع بعد وقت قصير من صدورها عام ١٤٤٤ ق.م.

ب. المستلمون: مات موسى قبل دخول إسرائيل أرض الموعد، لذا فإن القراء الأصليين يشملون اليهود في البرية معه.

ت. المناسبة: يذكر خروج ٢٥-٢٧ و٣٥-٤٠ أن بني إسرائيل بنوا خيمة الاجتماع لعبادة الأمة، ومع ذلك فبينما كان الشعب يمتلك جميع المعدات، إلا أنهم لم يعرفوا كيفية أداء عبادة خيمة الإجتماع، وهكذا يسد سفر اللاويين هذه الفجوة. كان موسى يعلم أنه سيموت قريباً، لكن الأمة ستعيش لأجيال، لذلك دوّن بحكمة وبتوجيه من الروح القدس، الأحكام المحددة في سفر اللاويين، كسجل مكتوب لإرادة الله لعبادة الأمة الجديدة وسيرها.

4. الخصائص

1. كان سفر اللاويين أول سفر يدرسه طفل يهودي، ومع ذلك فهو غالباً من بين آخر أسفار الكتاب المقدس التي يدرسها المسيحيون، ومع ذلك فإن سفراً يُشار إليه حوالي 40 مرة في العهد الجديد، ينبغي أن يكون ذا أهمية كبيرة لكل مسيحي (ليندسي، BKC، 1 :163).

ب. يقدم سفر اللاويين معلومات عن نظام التضحية الموسوي، أكثر من أي سفر آخر في الكتاب المقدس، كما يقدم الخلفية اللازمة لفهم سفر العبرانيين في العهد الجديد.

الحجة

يعلم سفر اللاويين طريقتين للبقاء قديسين أو مخصَصين (مُقدَّسين) لأمة إسرائيل الجديدة، ليكون الشعب مقدساً كما أن الله قدوس (١١ :٤٥). تظهر هاتان الطريقتان في كلا الجزأين الرئيسيين من السفر، إلا أن الذبائح أكثر بروزاً موجودة في النصف الأول (الإصحاحات ١-١٠)، بينما يحتل الإنفصال عن الممارسات الوثنية لجيران إسرائيل، المحور الرئيسي في النصف الثاني (الإصحاحات ١١-٢٧)، والسبب في حاجة الأمة إلى التقديس، هو أن حضور الله لا يمكن أن يسكن بين الأشرار.

الفرضية

التقديس من خلال الذبيحة والإنفصال

**1-10** الذبيحة (عبادة الله)

1-7 خمس تقدمات

1: 1-6: 7 تعليمات عامة للشعب

1-3 التكريس/الطوعي: المحرقة، الحبوب، السلامة

4: 1-6: 7 التطهير/الإلزامي: الخطية، الإثم

6: 8-7: 38 تعليمات خاصة للكهنة

8-10 خدمة الكهنوت المناسبة

8 مسح هارون

9 بدء الذبائح

10 ممارسة غير مسموحة - الموت

**11-27** الإنفصال (العيش مع الله)

11-15 النجاسة

11 الحيوانات

12 البكورية

13-14 البرص (الجلد/العفن)

15 السيل

16 يوم الكفارة

17 خيمة الإجتماع/الدم

18-20 الجرائم

18 الجنسية

19 الإجتماعية

20 المالية

21-22 القيود الكهنودتية

21 شخصية

22 طقسية

23-24 العبادة

23 الأعياد

24: 1-9 الزيت اليومي/الخبز الأسبوعي

24: 10-23 موت المجدف/الكافر

25-26 كنعان

25 سنوات خاصة (السبتية، اليوبيل)

26 البركات واللعنات

27 النذور

الملخص

البيان الموجز للسفر

الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تستمر في التمتع بحضور الله، هي من خلال طاعة قوانين الله للتقديس، من خلال الذبيحة والإنفصال.

1. **الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تستمر في التمتع بحضور الله، هي من خلال طاعة قوانين الله للتقديس من خلال الذبيحة (لا 1-10).**
2. حافظت الذبائح التي قدمت لعبادة الله، والحصول على التطهير المؤقت، على حضور الله في وسط الشعب (لا 1-7).

1. تُظهِر المعلومات العامة عن الذبائح للناس كيفية تقديم الذبائح داخل الشركة مع الله وخارجها (لا 1: 1-6: 7).

1. تظهر الذبائح المقدمة من أجل التقديس لإسرائيل، كيفية عبادة الله عندما تكون في شركة معه (لا 1-3).

(1) المحرقة هي ذبيحة تطوعية يتم فيها استهلاك الحيوان، للتقرب إلى الله بالتكريس الكامل (لا 1).

(2) تقدمة الحبوب (دقيق القمح) هي تقدمة تطوعية، إضافية، غير دموية، لإظهار الشكر لله على رعايته المؤقتة (لا 2).

(3) ذبيحة الشركة (السلامة) هي وجبة عائلية تطوعية لعبادة الله (لا 3؛ قارن 7: 12-16).

1. تظهر ذبائح التطهير كيفية التقرب إلى الله، عندما نكون خارج الشركة معه (4: 1-6: 7).

(1) ذبيحة الخطية هي ذبيحة إلزامية للتكفير (أي استرضاء غضب الله)، عن الخطايا غير المقصودة (4: 1-5: 13).

(2) ذبيحة الإثم (التعدي) هي ذبيحة إلزامية، للتعويض عن حجب المستحقات المناسبة عن الله أو الإنسان (5: 14-6: 7).

2. تعطي المعلومات الخاصة بالتضحيات للكهنة، تفاصيل إدارية حول كيفية تقديم التقدمات السابقة، من خلال إظهار ما هي الأشخاص والأماكن والأجزاء التي قبلها الله (6: 8-7: 38).

1. مكَّن تأسيس الكهنوت حضور الله من البقاء مع الأمة (لا 8-10).

1. تم تعيين هارون وأبنائه كممثلين عن الله للشعب (لا 8).

2. تبدأ الذبائح في إظهار بركة الله على الكهنة والمؤسسات (لا 9).

3. يموت ناداب وأبيهو لإظهار النتائج الوخيمة، لإساءة استخدام ذبائح الله (لا 10).

1. **الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تستمر في التمتع بحضور الله، هي من خلال طاعة قوانين الله للتقديس، من خلال الإنفصال عن الممارسات الوثنية (لاويين 11-27).**
2. تُعطى الممارسات النجسة التي يقوم بها الوثنيون، من أجل إنشاء شعب مقدس لله، يستطيع أن يعبده بشكل مقبول، حتى يبقى حضوره مع الأمة (لا 11-15).

لمعرفة بعض الطرق الرائعة التي حمى الله بها إسرائيل من الأمراض، من خلال طاعة هذه الوصايا، أنظر س. آي. ماكميلين، لا شيء من هذه الأمراض (أولد تابان، نيوجيرسي: ريفيل، 1963، 1984؛ منقح ومحدث وموسع، سنغافورة: إينون إنترناشونال وفالوبرينت، 1997) وص 131 من هذه الملاحظات.

1. يتم تحديد الحيوانات الطاهرة والنجسة، حتى تتمكن إسرائيل من الإنفصال عن ممارسات جيرانها الوثنية كشعب مقدس لله، وحتى يظل حضوره في الأمة (لا 11).
2. تشير لوائح الولادة إلى أن الإفرازات بعد الولادة تجعل المرأة نجسة، لأنها جلبت خاطئاً إلى العالم، لذلك يجب عليها الإنتظار بعض الوقت قبل أن تعبد بشكل مقبول (لا 12).
3. تعتبر قوانين العدوى والعفن نجاسة لمنع البرص المتقدم، حتى لا تنقطع عبادة الأمة لله (لاويين 13-14).
4. تظهر إفرازات الرجال والنساء، نقص الكمال المطلوب للعبادة المقبولة (لا 15).
5. يجعل يوم الكفارة الذي يطهر القدس من دنس الخطيئة غير المقصودة التي ارتكبتها الأمة، من الممكن استمرار حضور الله بين شعبه (لا 16).
6. تقتصر الذبيحة على خيمة الإجتمماع، ويُحرم أكل الدم، حتى لا يتماهى إسرائيل مع ممارسات جيرانهم الوثنيين (لا 17).
7. تظهر الجرائم في المجالات الجنسية والإجتماعية مع الجرائم الكبرى، لمنع إسرائيل من تقليد الممارسات الوثنية، حتى يظل حضور الله مع الشعب (لا 18-20).
8. تحمي القوانين التي تقيد العلاقات الجنسية الزواج والحياة الأسرية في إسرائيل، على النقيض من الممارسات المدمرة في مصر وكنعان (لا 18).
9. تعمل قوانين النظام الإجتماعي على تعزيز القداسة العملية داخل إسرائيل، حتى يظل حضور الله السيادي والمقدس مع الشعب (لا 19).
10. تشير القوانين التي تستوجب عقوبة الإعدام (ما عدا 20: 19-21)، إلى أخطر الخطايا الدينية والعائلية، التي يجب أن تتخلص منها الجماعة من التأثيرات الوثنية (لا 20).
11. تدعم القيود الكهنوتية معياراً أعلى لمنع تدنيس اسم الله (لا 21-22).
12. تحمل القيود الشخصية المفروضة على الكهنة، فيما يتعلق بالحزن والزواج والعيوب الجسدية، معياراً أعلى من القداسة مقارنة بالناس العاديين (لا 21).
13. تجعل القيود المفروضة على الذبائح، بالنسبة للكهنة الذين يأكلون الذبائح المقدسة، ويقدمون ذبائح غير مقبولة، مسؤولين عن عدم تدنيس اسم الله من خلال إساءة استخدام الذبائح (لا 22).
14. تحقق أوامر العبادة الشروط اللازمة لبقاء حضور الله مع الأمة (لا 23-24).
15. يذكر تقويم العيد السنوي بني إسرائيل، بعبادة الله كأمة وتذكر أعماله العظيمة لمصلحتهم (لا 23).
16. تلبي قوانين الزيت اليومي والخبز الأسبوعي لعبادة إسرائيل، الشروط اللازمة لبقاء حضور الله مع الأمة (24: 1-9).
17. تنطبق عقوبة الإعدام للمجدفين والقتلة على حالات محددة (24: 10-23).
18. تظهر قوانين السنوات الخاصة، والحث على الطاعة بعد الوصول إلى أرض كنعان لإسرائيل، كيف تكون مباركة بدلاً من أن تكون ملعونة (لا 25-26).
19. تضع قوانين السنوات الخاصة جميع بني إسرائيل، على مستويات اجتماعية متساوية في الغذاء واستخدام الأرض، لتذكيرهم بأنهم بمثابة مستأجرين لأرض الله (لا 25).
20. تمنع السنة السبتية الزراعة كل سنة سابعة، لوضع مالكي الأراضي وأولئك الذين لا يملكون أرضاً على قدم المساواة، من خلال السماح للجميع بتناول أي منتج (25: 1-7).
21. تسمح سنة اليوبيل باستعادة الأراضي التي تم التنازل عنها سابقاً، لتذكير إسرائيل بأن الأمة تعمل كمستأجرين لأرض الله  
    (25: 8-55).

2. تشجع البركات التي تعطى للطاعة واللعنات التي تعطى للعصيان إسرائيل على طاعة العهد (لا 26).

1. تظهر البركات الناتجة عن الطاعة لإسرائيل فوائد طاعة العهد (26: 1-13).
2. تظهر اللعنات الناتجة عن العصيان لإسرائيل عقوبات عصيان العهد (26: 14-46).
3. تذكر قوانين النذور المواد المسموحة والمحظورة، التي يجب تخصيصها للرب لمنع النذور المتهورة (لا 27).
4. يجب أن يكون تكريس الأشياء المسموحة كالأشخاص والحيوانات والمنازل والأراضي مكلفاً للغاية لمنع النذور المتهورة   
   (27: 1-25).
5. يمنعنا منع تقديس أبكار الحيوانات، والأشياء المخصصة، والعشور من محاولة إعطاء الله ما هو له بالفعل .(27: 26-33)

# الكتاب المقدس والدم

**اختبار للتفكير**

دون النظر إلى الآيات الموجودة بجانب كل عبارة أدناه، قم بالإجابة على الأسئلة التالية إذ كنت موافقاً بوضع الحرف (أ)، وفي حال لم تكن متأكداً ضع (غ)، أما إذا كنت معارضاً فضع (لا).

أ غ لا

1. الدم في المقام الأول هو رمز للحياة في الكتاب المقدس (تك 9: 4، تث 12: 23، لا 17: 11).

2. الدم في المقام الأول هو رمز للموت في الكتاب المقدس (لا 1-3، عب 9: 7، 12).

3. لا يمكن أن يكون هناك مغفرة بدون سفك دم (عب 9: 22)

4. يجب أن يبذل الشخص دمه من أجل خطاياه أو أن يجب بديلاً له.

5. يمكن شرب الدم اليوم كون المسيحيين ليسوا تحت الناموس (تك 9: 4، لا 17: 10-12، أع 15: 29)

6. كون الدم مقدس فلا يجوز أبداً قبول عملية نقل الدم.

7. قبول دم المسيح المسفوك لأجلنا يعني أننا سنذهب بكل تأكيد إلى السماء.

**تعاليم العهد القديم**

يُستخدم الدم كثيراً كمرادف للحياة نفسها (تك ٤: ١٠؛ ٩: ٤؛ تث ١٢: ٢٣؛ لا ١٧: ١١).

مع ذلك يشير الدم مجازياً أيضاً إلى القتل (حب ٢: ١٢؛ قارن مت ٢٧: ٢٤)، في العهد القديم وردت كلمة دم ٣٦٢ مرة، منها ٢٠٣ مرات تشير إلى الموت بالعنف، و١٠٣ مرات إلى دم الذبيحة (ر. ك. هاريسون، الدم، في موسوعة زوندرفان المصورة للكتاب المقدس، ١: ٦٢٧).

فما معنى الدم حقاً؟ الحياة أم الموت؟ إنه يعني الموت، حتى المقطع الرئيسي الذي يشير إلى أن حياة الإنسان في الدم (لا ١٧: ١١)، يشير إلى أن هذه الحياة تبذل كفارة عن حياة الإنسان.

لكن لماذا نثير ضجة كبيرة حول كل هذا؟ أليست هذه المصطلحات اللاهوتية غير ذات صلة مع ما ينصح بتدريسه في كليات الكتاب المقدس فقط؟ كلا، على الإطلاق، والعهد الجديد يخبرنا لماذا...


**تعاليم العهد الجديد**

يشير العهد القديم... إلى أن الكفارة عن خطايا البشر تُنال بموت بديل مقبول لا بحياته، وهذا التشديد الذي يعد جوهرياً في العهد القديم، ينتقل إلى العهد الجديد مع إشارة خاصة إلى عمل يسوع المسيح في العهد الجديد (المرجع نفسه).

تشير كلمة دم في العهد الجديد إلى الموت العنيف 25 مرة باستثناء ذبيحة المسيح، وتشير 12 مرة إلى دم الحيوانات المقدَمة كقرابين (عب 9: 7، 12، إلخ) - جميعها تشير إلى الموت لا إلى الحياة (المرجع نفسه).


فما علاقة كل هذا بدم المسيح؟ يعتقد البعض اليوم أن دم المسيح لا يعني أكثر من حياة المسيح المقدمة. في الواقع يشير إلى موته لأن...

1. يقدم دم المسيح كفارة بموته كضحية (أع ٢٠: ٢٨؛ أف ١: ٧).
2. بجعلنا دم المسيح مبررين، أو يجعلنا أبراراً (رومية ٥: ٩).
3. يحقق دم المسيح السلام بين الله والإنسان (كو ١: ٢٠).
4. يطهر دم المسيح ضمائرنا فلا نعود إلى الخطية (عب ٩: ١٤).
5. يمنحنا دم المسيح الفداء الأبدي (عب ٩: ١٢). فاحمدوا الله على ضمانكم.



ذبائح العهد القديم

كتاب الموارد البصرية للكتاب المقدس، 29



عندما تم تقديم أكثر من نوع من التقدمات (كما في عد 6: 16، 17)، كان الإجراء عادة كما يلي: (1) ذبيحة خطيئة أو ذبيحة إثم، (2) محرقة، (3) ذبيحة سلامة وتقدمة (مع سكيب). يضفي هذا التسلسل جزءً من الأهمية الروحية لنظام الذبائح.

أولاً: كان لا بد من التعامل مع الخطية (ذبيحة خطية أو ذبيحة إثم).

ثانياً: كان العابد يكرس نفسه تماماً لله (المحرقة وتقدمة).

ثالثاً كانت الشركة أو المشاركة بين الرب والكاهن والعابد (ذبيحة السلامة) راسخة. بعبارة أخرى كانت هناك ذبائح كفارة (ذبائح خطية وذبائح إثم)، وتكريس (محرقات وتقدمات)، وشركة (ذبائح سلامة - وشملت هذه ذبائح النذور وذبائح الشكر والذبائح الطوعية).

1989 من قبل منشورات نور الإنجيل، تم منح إذن للمشتري من أجل إعادة إنتاج هذا المخطط لأغراض صفية فقط

كفارة إلزامية للخطايا غير المقصودة كبش أو خروف لا 5: 14-6: 7، ذبيحة الإثم

التي تتطلب التعويض، التطهير من 7: 1-6

النجاسة، تقديم التعويض مع غرامة

إضافية 20%

كفارة إلزامية عن خطية محددة غير 1. ثور صغير: عن رئيس الكهنة لا 4: 1-5: 13، ذبيحة الخطية

مقصودة، اعتراف بالخطية، غفران والجماعة. 6: 24-30، 8: 14

الخطية، التطهير من النجاسة 2. تيس ذكر: عن القائد. -17، 16: 3-22

3. تيس أو خروف أنثى: للشخص

العادي

4. حمامة أو يمامة: للفقراء

5. عشر الإيفة من الطحين النقي:

للفقراء جداً.

عمل عبادة طوعي، شكر وشركة أي حيوان سليم من السرب أو لا 3: 7: 11-34 ذبيحة السلامة

(تتضمن وجبة طعام مشتركة) القطيع (أنواع مختلفة من الخبز)

عمل عبادة طوعي، الإعتراف بخير الحبوب، الطحين النقي، زيت الزيتون، لا 2، 6: 14-23 تقدمة الحبوب

الله وعطاياه، الإخلاص لله البخور، الخبز المخبوز (كعك أو رقائق)

الملح، بدون خميرة أو عسل، مع ذبيحة

المحرقة وذبيحة السلامة (مع تقدمة

السكيب)

القصد العناصر إشارات العهد القديم الإسم


عمل عبادة طوعي، تكفير عن خطايا ثور أو كبش أو كائر ذكر (حمامة لا 1، 6: 8-13، ذبيحة المحرقة

السهو بشكل عام، تعبير عن التكريس، أو يمامة للفقراء )، تستهلك بالكامل، 8: 18-21، 16: 24

الإلتزام والإستسلام الكامل لله لا عيب فيها

طقوس التقدمات اللاوية

ف. دوان ليندسي، سفر اللاويين، تفسير المعرفة الكتابية، 1: 168-169



**يستلم الكاهن الجثة**

**يتم حرق الجثة خارج المخيم لأجل الكاهن أو الشعب**

**يستلم الكاهن جثة التقدمة من قبل قائد أو شخص عادي**

**يحرق الباقي**

**وجبة جماعية لعائلة العابد في زمان ومكان مناسبين**

**يكون صدر الجيوان تقدمة ترديد وتأكل من قبل الكهنة**

**تحرق أحشاء مختارة على المذبح**

**تحرق أحشاء مختارة على المذبح**

**تحرق أحشاء مختارة (بما في ذلك ذيل الحروف السمين) على المذبح**

**سكب كامل السكيب للرب في القدس (عد 28: 7)**

**الجلد (7: 8)**

**حقوق الكاهن**

**ذبيحة السلامة المصاحبة: يأكل العابد الجزء غير المحروق، وتذهب حصة صغيرة للكاهن.**

**ذبيحة المحرقة المصاحبة: يأكل الكاهن الجزء غير المحروق**

**الجزء التذكاري الذي أحرقه الكاهن على المذبح (كان يُحرق بالكامل إذا كان ذلك ذبيحة الكاهن نفسه)**

**حوصلة الطائر إلى حفرة الرماد (1: 16)**

**لا شيء**

**حرق الحيوان بأكمله على المذبح (1: 8-9، 12-13، 15، 17)**

**الباقي**

**حصة العابد**

**توزيع الجثث أو التخلص منها**

**حرق الجثث على المذبح**

**أعمال الكاهن**

**طقوس الذبيحة**

**طقوس الذبيحة**

**أعمال العابد**

**يتم وضع الدم في وعاء ويرش على جوانب المذبح (7: 2)**

**تختلف الطقوس باختلاف وضعية العابد (إلا أنها تتضمن رش الدم بدلاً من لطخ الدم)، أو مناسبة التضحية، أو نوع الحيوان (مثلاً، يختلف الأمر إذا كان طائراً)**

**يتم وضع الدم في وعاء ويرش على جوانب المذبح (3: 2، 8، 13)**

**عادة ما يحضرها العابد مسبقاً. يفصل الكاهن جزءً تذكارياً لحرقه على المذبح.**

**1. يتم وضع الدم في وعاء ويرش على جوانب المذبح (١ :٥، ١١)**

**2.يتم تصفية دم طائر على جانب المذبح (١ :١٥)**

**السلخ، التقطيع، الغسل (راجع 1: 6، 12، 16-17)**

**رش الدم**

**تحضير الذبيحة**

**شمال المذبح (لا 7: 2)**

**1. عند مدخل الساحة**

**للكاهن/الأمة. 2. شمال المذبح للآخرين**

**(أنظر ذبيحة المحرقة)**

**يبدو أن الإعتراف (عد 5: 7) يكون مصحوباً في العادة بوضع الأيدي**

**تحديد الخاطئ مع الحيوان أو النقل الرمزي اللاحق للخطيئة والنقل القانوني للذنب**

**عند مدخل الساحة (أنظر ذبيحة المحرقة)**

**(3: 2، 8، 13 – أنظر ذبيحة المحرقة)**

**تتم من قبل العابد ما عدا الطيور حيث يقوم بها الكاهن (راجع 1: 15)**

**1: 4 (باستثناء الطيور)**

**(أنظر تحت ذبيحة الخطية)**

**ذبح الحيوان**

**وضع الأيدي**

**يمكن تحضير الحبوب أو الشعير بإحدى الطرق الخمس التالية:**

**1. دقيق عادي مع زيت؛ بخور ممزوج بالجزء المحروق على المذبح.**

**2. كعكات/رقائق مخبوزة في الفرن ممزوجة أو مقدمة مع زيت.**

**3. كعكات مخبوزة على الصاج مع زيت.**

**4. كعكات مخبوزة في مقلاة.**

**5. في حالة البواكير: سنابل حبوب جديدة مهروسة.**

**عادة ما يكون كبشاً (حمل ذكر في حالة الأبرص المطهر أو النذير النجس)**

**1. ثور صغير (للكاهن أو الأمة)**

**2. تيس ذكر (لزعيم القبيلة)**

**3. تيس أو حمل أنثى (لعامة الناس)**

**4. حمامة أو يمامة (للفقير)**

**5. دقيق (عشر الإيفة) (للفقير جداً)**

**الثور أو الحمل أو الماعز، ذكر أو أنثى (3: 1، 6، 12) (في التقدمة الطوعية، سُمح بالعيوب البسيطة في الحيوان، 22: 23)**

**مع الثور – نصف هين**

**مع الكبش – ثلث الهين**

**مع الخروف – ربع الهين**

**(ملاحظة: الهين = ربع**

**ثور (1 :3)، خروف ذكر (1 :10)، ماعز ذكر (1 :10)، أو حمامة أو يمامة (1: 14)**

**العرض التقديمي:**

**اختيار الذبيحة**

**(عد 15: 1-10، لا 23)**

**(لا 3، 7: 11-36)**

**طقوس التقدمات اللاوية**

**(لا 5: 14-6: 7، 7: 1-10)**

**(لا 4: 1-5: 13، 6: 24-30)**

**(لا 2، 6: 14-23)**

**الإشارات**

**(لا 1: 3-17، 6: 8-13)**

**الإثم**

**الخطية**

**السلامة**

**السكيب**

**الحبوب**

**المحرقة**


**جماعي**

**تكفيري**

**تكريس**

طقوس الذبيحة الخاصة

ف. دوان ليندسي، سفر اللاويين، تفسير المعرفة الكتابية، ١: ١٦٨-١٦٩



**موت المسيح هو أساس الشركة مع الله والمؤمنين الآخرين.**

**مات المسيح كذبيحة بدلية كفارية لتقديم غفران الخطايا**

**يكفر موت المسيح عن الدمار أو الأذى الناتج عن الخطية**

**كان الكبش للتكفير مصحوباً مع دفع تعويض للطرف المظلوم**

**كانت الذبيحة (أنظر المناسبة أعلاه) تترافق عادة مع التعويض مع غرامة إضافية للطرف المظلوم**

**توفير الكفارة والمغفرة لخطايا سهو محددة ولا يتضمن الأمر أي تعويض.**

**(أنظر المناسبة أعلاه)**

**يعتبر العابد أن اللحم الذي يأكله هو رمز لأمانة الله العهدية.**

**تؤكل معظم الأجزاء أمام الرب من قبل العابد (وعائلته)**

**ربما كان الخمر بديلاً متعمداً لدم الذبائح الوثنية**

**يرتبط شخص المسيح الكامل بموته الكفاري**

**تصور تكريس حياة كل شخص لله على أساس مراحمه العهدية**

**كتقدمة غير دموية، ترافق التقدمات الدموية**

**مات المسيح كحمل الله في تكريس كامل لتتميم مشيئة الله.**

**تصور عمل العابد في التكريس الكامل لله**

**تحرق بالكامل على المذبح**

**(لا 1: 9)**

**الرموز**

**الأهمية اللاهوتية في العهد القديم**

**التباينات**

**اختلاس أو إنكار حق مستحق لله أو الناس، عادة ما يتم تقديره بتعويض نقدي.**

**خطية سهو ضد وصية إلهية من قبل شخص أو الأمة كلها**

**تقدمة الإرادة الحرة: للتعبير عن الشكر المخلص بغض النظر عن أي بركة خاصة**

**تقدمة النذر: للبركة أو الخلاص الممنوح كاستجابة صلاة ترافق النذر**

**تقدمة الشكر: للخلاص غير المتوقع أو النعمة الممنوحة مسبقاً**

**تقدمات مساعدة عادة ما ترافق المحرقة أو السلامة، لكنها لا يمكن أن تكون مع تقدمات الخطية والإثم وحدها.**

**تقدمات مساعدة ترافق المحرقة، وترافق دائماً ذبيحة السلامة، وقد تكون ذبيحة خطية للفقراء جداً.**

**عبادة طوعية، بعض الطقوس المقررة والتقدمات التقويمية.**

**المناسبة**

**عشر الإيفة من طحين نقي (لا يوجد زيت أو بخور)**

**نصف الإيفة من طحين نقي**

**عشر الإيفة من الشعير، لا يوجد زيت أو بخور (لاحظ: الإيفة = نصف بوشل، 8 أرباع)**

**3. ذبيحة الخطية للفقراء جداً (5: 11-13)**

**2. تقدمة الكاهن اليومية من الحبوب**

**(لا 6: 19-23)**

**1. طقس الغيرة (عد 5: 15-26)**

**أخرى**

**حمل ذكر عمره سنة واحدة**

**(بالإضافة إلى قرن زيت)**

**حمل ذكر عمره سنة واحدة**

**حمامة أو يمامة**

**حمامة أو يمامة**

**حمل نعجة سنة واحدة**

**حمامة ويمامة**

**تقدمة الحبوب**

**حمل سنة واحدة (أو حمامة أو يمامة)**

**حمامة أو يمامة**

**حمل ذكر سنة واحدة (يمامة أو حمامة للفقير)**

**يمامة وحمامة**

**4. امرأة بعد الولادة**

**(12: 6-8)**

**3. رجل (15: 14-15) أو امرأة ذوي سيل**

**(15: 29-30)**

**2. تطهير الأبرص (لا 14: 12-20)**

**1. النذر المكسور**

**(عد 6: 9-12)**

**طقوس التطهير**

**خروف نعجة عمرها سنة واحدة**

**كبش**

**تقدمة حبوب منتظمة، تقدمة خبز خاصة**

**خروف ذكر عمره سنة واحدة**

**تتميم شريعة النذير (عد 6: 14-17)**

**سبعة ثيران، سبعة كباش، سبعة خراف ذكور، سبعة من ذكور الماعز**

**الكثير من الثيران والأغنام والماعز**

**70 ثور، 100 كبش، 200 خروف ذكر**

**2. للهيكل (2 أخ 29)**

**ثور (طقس خاص)**

**كبش للمسحة**

**كبش**

**1. للكهنة (خر 29، لا 8)**

**نزع التكريس**

**الطقوس الخاصة**

**التكريس**

**الإثم**

**الخطية**

**السلامة**

**السكيب**

**الحبوب**

**المحرقة**

**تكريسي**

**جماعي**

**تكفيري**

**طقوس الذبائح الخاصة**

**لماذا لحم الخنزير ممنوع؟ (وقضايا ناموسية أخرى)**

عالج الأطباء المصريون شظايا الخشب في الجلد، بدم الديدان وروث الحمير خلال فترة حياة موسى، بما أن الروث محمّل بجراثيم الكزاز، فلا عجب أن يكون داء الكزاز سبباً رئيسياً في حالات الإصابة بالشظايا (س. آي. ماكميلين، لا شيء من هذه الأمراض [أولد تابان، نيوجيرسي: ريفيل، ١٩٦٣]، ٩).

أعطى الله بني إسرائيل على لسان موسى وصايا كثيرة دون أن يوضح أسبابها، ولم تظهر بعض هذه الأسباب إلا في العصر الحديث، ومع ذلك فقد وعد موسى قائلاً: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك تصنع الحق في عينيه، وتصغى إلى وصاياه، وتحفظ جميع فرائضه، فمرضاً ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك (خر ١٥: ٢٦). إليك بعض الأمثلة:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المسألة | وصية الناموس | السبب |
| لماذا لا نأكل لحم الخنزير، أو لحم الخنزير المملح، أو لحم الخنزير المدخن؟ | والخنزير لأنه يشق ظلاً ويقسمه ظلفين، لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. إنها نجسة لكم (لا 11: 7-8) | الغالبية العظمى من الأطعمة المحظورة هي تلك التي (1) من المرجح أن تحمل الأمراض في المناخ الجاف لصحراء سيناء و/أو... كنعان أو (2) ... غير اقتصادية لزراعتها كغذاء في السياق الزراعي المعين... أو (3) هي أطعمة مفضلة للتضحية الدينية من قبل الجماعات التي لم يكن على الإسرائيليين تقليد ممارساتها...  قوانين الطعام ... أبقت إسرائيل بعيداً عن بعض الحساسية [لكن] المصدر الرئيسي للحوم إسرائيل - لحم الضأن - هو الأقل حساسية من بين جميع اللحوم الرئيسية (في وستيوارت، كيفية قراءة الكتاب المقدس بكل قيمته، 145). |
| لما الختان مطلوب؟ | فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم: وليد البيت، والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك (تك 17: 11-12) | تشير الدراسات الحديثة إلى أن زوجات الرجال المختونين، أقل عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم بكثير من زوجات الرجال غير المختونين، كما أن غير اليهوديات أكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم بثمانية أضعاف ونصف من اليهوديات، لأن الرجال غير المختونين قد يترسب لديهم بكتيريا سميغما باسيلس المسببة لسرطان الرحم (ماكميلين، ١٧-١٩)، كما أن اليوم الثامن من حياة الصبي يحتوي على أعلى مستويات فيتامين ك والبروثرومبين اللازمين لتخثر الدم (المرجع نفسه، ٢٠-٢١)! |
| ما الخطأ في خلط اللحم باللبن؟ | لا تطبخ جدياً بلبن أمه (تث 14: 21) | حرم الله هذا لأنه: (1) كان من الممكن أن يكون ذلك بمثابة ممارسة عبادة الخصوبة لدى الكنعانيين (في وستيوارت، 146) أو (2) لأن الكالسيوم لا يمكن استيعابه بسهولة في النظام الغذائي الذي يعتمد على الحليب واللحوم، مما يضعف الأسنان ويبطئ التئام العظام المكسورة (أخبار الولايات المتحدة والعالك، 28 أيار 1984). |
| يشعر المصابين بالبرص بالسوء تجاه مرضهم، فلماذا نعزلهم إذن؟ | فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد ... لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروب سبعة أيام. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجساً. إنه نجس. يقيم وحده. خارج المحلة يكون مقامه (لا 13: 3-4، 46) | بين القرنين السادس والرابع عشر، أودى البرص بحياة مئات الملايين من الأوروبيين، وعزى البعض ذلك إلى تناول الطعام الحار، أو الفلفل، أو الثوم، أو لحوم الخنازير المريضة، أو حتى إلى اقتران سيء بين الكواكب! وتلاه الموت الأسود الذي أودى بحياة 60 مليون شخص (ربع سكان أوروبا)، وبعد أن كادت حيل الأطباء أن تثنيهم عن ذلك، اقترحت الكنيسة الحجر الصحي الكتابي على المصابين بالبرص، مما أوقف الضربة المروعة (ماكميلين، 11-12). |

مقارنة اللاويين والكهنة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | اللاويون | الكهنة |
| نسل ... | لاوي | هارون (من نسل لاوي أيضاً) |
| التعداد | كثيرون (المجموعة الأكبر) | قليل (فرع من اللاويين، يش 21: 4) |
| الدور | الكهنة المساعدون (1 أخ 23: 28) والأنشطة الدينية الخاضعة للإشراف المسموح بها خارج القدس: التعليم (تث 33: 10أ)، والغناء (1 أخ 15: 16-24)، وقيادة العبادة (1 أخ 16: 4-6؛ 23: 5)، والمسؤولون، والإدارة، والقضاة، والبوابون (1 أخ 23: 4-5) | وسطاء بين الله وإسرائيل، قسمهم داود إلى ٢٤ فرقة (١ أخ ٢٤: ٣-٤)، كل فرقة خدمت أسبوعين سنوياً، بحيث كانت خدمتهم تتغير تدريجياً حسب التقويم (BKC، ١: 613)؛ علّموا كلمة الله (ملا ٢: ٧). |
| الدور التكفيري | لم يقدموا ذبائح رغم أنهم قدموا البخور  (تث 33: 10ب) | قدموا الذبائح (تث 33: 10.ب |
| **موقع البيوت** | واسعة النطاق - في 35 مدينة في جميع الأسباط في الأجزاء الوسطى والشمالية والشرقية من إسرائيل (يش 21: 5-8) | يقتصر على 13 مدينة في المناطق الجنوبية ليهوذا وشمعون وبنيامين والتي كانت قريبة من الهيكل (يش 21: 4، 9-13) |
|  |  |  |

إبراهيم

إسحق

يعقوب

رأوبين - شمعون - لاوي - يهوذا ... إلخ (12 ابناً ليعقوب)

كل الأنسال الأخرىهارون


اللاويونالكهنة

أنظر مسح العهد القديم، 171أ أنظر مسح العهد القديم، 202

**أعياد العهد القديم والأيام المقدسة الأخرى**

كتاب الموارد البصرية للكتاب المقدس، 31

**أعياد العهد القديم والأيام المقدسة الأخرى**



**في ٢٥ كيسليف (منتصف كانون أول)، كان عيد الحانوكا، عيد التجديد أو عيد الأنوار، يُحيي ذكرى تطهير الهيكل والمذبح في عهد المكابيين (١٦٥/١٦٤ ق.م.). ورد ذكر هذا العيد في يوحنا ١٠: ٢٢.**

**١٩٨٩، منشورات جوسبل لايت. يُسمح للمشتري بإعادة إنتاج هذه الورقة لأغراض الدراسة فقط.**

**تذكير بني إسرائيل بخلاصهم الوطني في زمن أستير يوم فرح واحتفال وتقديم هدايا شباط – آذار الشهر الثاني عشر أس 9: 18-32 الفوريم**

**(آذار) 14، 15**

**إحياء 1كرى ختام دورة الأعياد يوم اجتماع وراحة وتقديم ذبائح أيلول – تشرين أول الشهر السابع لا 23: 36ب، عد 29: 35-38 محفل مقدس**

**(تشري) 22**

**يو 7: 2، 37 تذكر الرحلة من مصر إلى كنعان، تقديم الشكر لأجل محاصيل كنعان أسبوع احتفالي من أجل الحصادـ العيش في سقائف وتقديم أيلول – تشرين أول الشهر السابع خر 23: 16ب، 34: 22ب، لا 23: 33-36أ، 39-43، المظال**

**ذبائح كفارية عد 29: 12-34، تث 16: 13-15، زك 14: 16-19 (السقائف) (الجمع)**

**رو 3: 24-26، عب 9: 7، 10: 3، 19-22 تطهير الكهنة والشعب من خطاياهم وتطهير القدس يوم راحة، صوم وذبائح كفارية للكهنة والشعب وكفارة لأجل خيمة أيلول – تشرين أول الشهر السابع لا 16: 23: 26-32، عد 29: 7-11 يوم الكفارة**

**الإجتماع والمذبح (تشري) 10 (يوم كيبور)**

**تواجد إسرائيل أمام الرب بسبب نعمته اجتماع في يوم راحة، يتم الإحتفال عن طريق نفخ الأبواق والذبائح أيلول – تشرين أول الشهر السابع لا 23: 23-25، عد 29: 1-6 الأبواق (لاحقاً: روش هاشاناه –**

**(اشري) 1 يوم رأس السنة**

**أع 2: 1-4، 20: 16، 1 كو 16: 8 إظهار الفرح والشكر لبركات الرب في الحصاد احتفال الفرح، تقدمات إلزامية وطوعية، تتضمن باكورة حصاد القمح أيار – حزيران الشهر الثالث خر 23: 16أ، 34: 22أ، لا 23: 15-21، عد 28: 26-31 الأسابيع**

**(سيفان) 6 تث 16: 9-12 (الخمسين) (الحصاد)**

**رو 8: 23، 1 كو 15: 20-23 التركيز على نعمة الله في الأرض تقديم حزمة من أول حصاد الشعير كتقدمة ترديد، تقديم ذبيحة محرقة آذار – نيسان الشهر الأول لا 23: 9-14 الباكورة**

**تقدمة حبوب (أبيب) 16**

**مر 14: 1، 12، أع 12: 3، 1 كو 5: 6-8 تذكر كيف أخرج الرب بني إسرائيل من مصر بسرعة أكل الخبز بدون خمير، عقد اجتماعات عديدة، تقديم قرابين محددة آذار – نيسان الشهر الأول خر 12: 15-20، 13: 3-10، 23: 15، 34: 18 خبز الفطير**

**(أبيب) 15-21 لا 23: 6-8، عد 28: 17-25، تث 16: 3ب، 4أ، 8**

**مت 26: 17، مر 14: 12-26، يو 2: 13، تذكر تحرير إسرائيل من مصر ذبح وأكل الحملان مع أعشاب مرة وخبز بدون خمير في كل بيت آذار – نيسان الشهر الأول خر 12: 1-14، لا 23: 5، عد 9: 1-14، الفصح**

**11: 55، 1 كو 5: 7، عب 11: 28 (أبيب) 14 28: 16، تث 16: 1-3أ، 4ب-7**

**مساعدة الفقراء، توازن المجتمع إلغاء الديون، تحرير العبيد والخدم المتعاقدين، تعود الأرض إلى ملك نفس الشيء السنة الخمسون لا 25: 8-55، 27: 17-24، عد 36: 4 سنة اليوبيل**

**العائلة الأصلية**

**راحة الأرض سنة الراحة، بوار الحقول نفس الشيء السنة السابعة خر 23: 10-11، لا 25: 1-7 السنة السبتية**

**مراجع العهد الجديد القصد الوصف الموازي المعاصر زمن العهد القديم مراجع العهد القديم الإسم**

**مت 12: 1-14، 28: 1، لو 4: 16، يو 5: 9 راحة الناس والحيوانات يوم الراحة، لا عمل تفس الشيء اليوم السابع خر 20: 8-11، 31: 12-17، لا 23: 3، تث 5: 12-15 السبت**

**يو 5: 9، أع 13: 42، كو 2: 16، عب 4: 1-11**

أخروية أعياد إسرائيل (لا 23)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | التاريخ | الفترة | | العيد | الأهمية (السابقة) | الرمز (المستقبلي) |
| 1. | Weekly | يوم واحد | | السبت\*  (شبات) | تذكير بـ:  • راحة خليقة الله  • النجاة من مصر  • علامة العهد الموسوي  (خر ٢٠، ٣١؛ تث ٥) | الراحة الألفية  (عب 4: 1-11) |
| 2. | 1-14  (نيسان) | يوم واحد  (قراءة نشيد الأنشاد) | | الفصح\*†  (بصاخ) | الفداء من مصر بدم حمل الذبيحة  (خر 12) | الفداء من الخطية بموت المسيح كحمل (1 كو 5: 7ب) |
| 3. | 1-12 إلى 1-21  (نيسان) | سبعة أيام | | خبز الفطير\*† | الإنفصال/التحول من الإعتماد على مصر إلى الإعتماد على الله | حياة المفديين المنفصلة لله  (١ كو ٥: ٧أ، ٨) |
| 4. | 1-16  (يوم بعد سبت الحصاد) | يوم واحد | | باكورة الثمار (طقوس حزمة الشعير) | توقع عطايا الله المادية المستقبلية - يبدأ حصاد الحبوب | قيامة المسيح  (1 كو 15: 20) |
| 5. | 3-6  (سيفان) | يوم واحد  (قراءة راعوث) | | يوم الخمسين†  (شافوث)  (الأسابيع)  (الحصاد) | الشكر على مؤن الله المادية الماضية نهاية حصاد الحبوب (تث ١٦: ٩-١٢) | مجيء الروح القدس لتكميل قيامة المسيح (أع 2) |
| – | الربيع - الصيف | لا أعياد | | – | التمتع بالحصاد | عصر الكنيسة |
| 6. | 1-7  (تشري) | يوم واحد | | الأبواق  (السنة الجديدة)  (روش هاشاناه) | الإستعداد للخلاص الوطني والتطهير في يوم الكفارة | الإختطاف (1 تس 4: 13 وما يليها)  الإعلان (مت 24: 31)  تحضير الملكوت |
| 7. | 7-10  (تشري) | يوم واحد | | يوم الكفارة  (يوم كيبور) | التوبة الوطنية والتطهير من خطايا الشعب (لا 16) | توبة إسرائيل الوطنية في الضيقة  (رو 11: 26-27) |
| 8. | 7-15 إلى 7-21  (تشري) | سبعة ايام  (قراءة سفر الجامعة) | المظال\*†  (السقائف/الخيام)  (سكوث)  (الرب)  (الجمع) | | الوفاء المتوقع للعهد الإبراهيمي (نح 8) | التتميم الفعلي للعهد الإبراهيمي – الملكوت (مت 17: 4) |
| 9. | 7-22  (تشري) | يوم واحد | شيميني أتزيريت (سمشات توراة) | | اليوم الثامن من المحفل  الفرح في التوراة |  |
| الأيام التالية لم يتم ذكرها في الكتاب المقدس وربما ليس لها أهمية أخروية: | | | | | | | |
| 10. | 5-9  (آب) | يوم واحد  (قراءة المراثي) | | التاسع من آب  (تشعه بي آب) | دمار أورشليم:  586 ق.م و 70م | **↑** |
| 11. | 9-25  (كسلو) | يوم واحد + 7 أيام أخرى من إضاءة الشموع | | الحانوكاه  (التجديد)  (الأنوار)  (الإضاءة)  المكابيين) | تخليص الأمة بيد يهوذا المكابي  في 164 ق.م  (راجع يوحنا 10: 22) | *يوضح عمود الرموز هذا أن ترتيب الأعياد السنوية لإسرائيل يوازي نبوياً تجربتها كأمة عبر التاريخ.* |
| 12. | 12-14/15  (آذار) | يومان  (قراءة أستير) | | الفوريم  (القرعة) | تخليص الأمة بيد أستير (9: 21) |  |

\* الأعياد التي احتُفل بها في الألفية (أش 66: 23؛ حز 45: 21؛ 46: 1؛ زك 14: 16-19)

† الأعياد التي يحتفل بها جميع الذكور من بني إسرائيل في رحلات الحج السنوية الثلاث إلى أورشليم (خر 23: 14-17)

تباين سفري اللويين والعدد

*هوانغ سابين، جعل العهد القديم بسيطاً*

|  |  |
| --- | --- |
| اللاويين | العدد |
| العبادة | السلوك |
| المكانة | التقدم |
| طقسي | تاريخي |
| الكهنة | اللاويون |
| الإقتراب إلى الله | خدمة الله |
| الطهارة | الرحلة |
| امتيازات الشعب | مسؤوليات الشعب |
| الأمانة نحو الله | الشركة مع الله |