زكريا

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إعادة بناء الهيكل لأجل المسيا | | | | | |
| أمانة عهد الله | | | الحكم المسياني المستقبلي | | |
| الإصحاحات 1-6 | | | الإصحاحات 7-14 | | |
| كانت كلمة الرب إلى زكريا ... (1: 1) | | | كلام الرب صار إلى زكريا ... (7: 1) | | |
| **رؤى العهد** | | | **رؤى المسيا** | | |
|  |  |  |  | وحيان | |
| أمر  بالتوبة  **1: 1-6** | ثماني  رؤى  عهدية  **1: 7-6: 8** | تتويج  يشوع  الرمزي  **6: 9-15** | أربع  رسائل  استرداد  **7-8** | مرفوض في  المجيء  الأول  **9-11** | مقبول في  المجيء  الثاني  **12-14** |
| كانت كلمة الرب إلى زكريا | ثم نظرت إلى الأعلى - وهناك أمامي | وكان إلي كلام الرب | كلام الرب صار إلي | وحي كلمة الرب  (NASB) | وحي كلام الرب  (NASB) |
| الصور | | | المشاكل | التنبؤات | |
| ثروة  إسرائيل | | | صوم  إسرائيل | مستقبل  إسرائيل | |
| خلال بناء الهيكل  **520-518 ق.م (1: 1، 7: 1)** | | | | بعد بناء الهيكل  **480-470 ق.م (9: 13؟)** | |
| أورشليم | | | | | |

الكلمة الرئيسية: المسيا

الآية الرئيسية: هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس (زكريا 8: 3).

البيان الموجز:

كانت الطريقة التي يتشجع بها إسرائيل، هي الحكم مع المسيا، من خلال إعادة بناء الهيكل

التطبيق:

كيف يؤثر حكمك المستقبلي مع المسيح، على طريقة اتخاذك للقرارات اليوم؟

زكريا

مقدمة

**1. العنوان:** يعني اسم زكريا (זְכַרְיַהוּ zekaryahu) في العبرية يهوه يتذكر (ب د ب 272ب 1ح). العنوان مناسب إذ يسجل هذا السفر، كيف يتذكر الله العهد الذي قطعه مع شعب إسرائيل، وكيف سيكمله بحكم المسيح.

2. التأليف

أ. الدليل الخارجي: تؤكد الشهادة العالمية للتقاليد اليهودية والمسيحية، أن زكريا هو مؤلف السفر بأكمله (TTTB، ٢٨٩)، للإطلاع على الإستثناءات أنظر التاريخ أدناه.

ب. الدليل الداخلي: يشترك حوالي ثلاثين رجلاً في العهد القديم باسم زكريا، إلا أن هذا السفر يشير تحديداً، إلى زكريا بن برخيا بن عدو كمؤلف (1: 1)، وتطلق عليه الآية نفسها لقب نبي، وكان جده رئيساً للعائلات الكهنوتية العائدة من السبي (نحميا 12: 4، ١٦). هذا يجعل زكريا نبياً وكاهناً في آن واحد، مما يفسر تركيزه على الهيكل. ولد زكريا في بابل، ودُعي للنبوة في صغره (2: 4)، ومات على يد قاتل بين الهيكل والمذبح (مت 23: 35)، بنفس الطريقة التي تم قتل زكريا آخر بها قبل سنوات (راجع ٢ أخ 24: 20-21).

3. الظروف

أ. التاريخ: يتم تحديد تاريخ كتابته بدقة في تشرين أول-تشرين ثاني 520 ق.م، في عهد داريوس الأول هيستاسبيس ملك فارس (1: 1)، وقد بدأت خدمة زكريا بعد شهرين فقط، من بدء حجي خدمته. تتضمن الإصحاحات 1-8 نبوات مؤرخة (1: 7، 7: 1)، تمتد لعامين فقط بعد ذلك، بينما لا يوجد تاريخ لباقي السفر. قد تشير الإشارة إلى التأثير اليوناني (9: 13؛ حوالي 490-470 ق.م)، إلى أن زكريا تنبأ بالإصحاحات اللاحقة (زك 9-14) بعد حوالي أربعين عاماً، مما يفسر بعض الإختلافات في الأسلوب والمحتوى والمفردات (راجع غليسون آرتشر، مسح لمقدمة العهد القديم، 415 وما يليه).

يمكن تلخيص التواريخ في زكريا وحجي (NIV Study Bible، 1405، مقتبس):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | رسالة حجي الأولى (حج ١: ١-١١؛ عز ٥: ١) | 29 آب 520 ق.م |
| 2. | استئناف إعادة بناء الهيكل (حج 1: 12-15؛ عزرا 5: 2) | 21 أيلول 520 |
|  | - أعيقت عملية إعادة البناء (؟) من عام 536 إلى حوالي عام 530 (عز 4: 1-5)  وتوقف العمل تماماً من حوالي عام 530 إلى عام 520 (عز 4: 2). |  |
| 3. | رسالة حجي الثانية (حجي ٢: ١-٩) | 17 تشرين أول 520 |
| 4. | بداية وعظ زكريا (1: 1-6) | تشرين أول/تشرين ثاني 520 |
| 5. | رسالة حجي الثالثة (حج 2: 10-19) | 18 كانون أول 520 |
| 6. | رسالة حجي الرابعة (حج 2: 20-23) | 18 كانون اول 520 |
| 7. | رسالة تتناي إلى الملك داريوس طالباً وقف بناء الهيكل (عزرا 5: 3-6: 14) | 519/518 |
| 8. | رؤى زكريا الليلية الثمانية (1: 7-6: 8) | 15 شباط 519 |
| 9. | تتويج يشوع كرئيس كهنة (زك 6: 9-15) | 15 شباط 519 (؟) |
| 10. | حث على التوبة ووعد بالبركات (زك 7-8) | 7 كانون أول 518 |
| 11. | تكريس الهيكل (عزرا 6: 15-18) | 12 آذار 516 |
| 12. | نبوة زكريا النهائية (زك 9-14) | بعد 480 (؟) |

مع ذلك، تشير الهجمات الأخيرة من علماء النقد، إلى أن الأصحاحات من 9-14، تعود إما إلى ما قبل السبي (قبل 586 ق.م)، أو إلى تأليف مكابي متأخر (حوالي 100 ق.م)، هذا الإفتراض مرفوض لأن هذه التواريخ، تفترض استحالة حدوث نبوة تنبؤية، وتبالغ في التركيز على الإختلافات بين القسمين، وتهمل مراعاة الإختلافات في الأسلوب والغرض، الناتجة عن تغير الموضوع أو الزمان. لا يوجد ما يبرر الإعتقاد بأن سفر زكريا، لم يكتب في الفترة التي وعظ فيها النبي نفسه.

ب. المتلقون: كان يهود ما بعد السبي الذين عادوا إلى وطنهم منذ 18 عاماً، هم المتلقين الأصليين لهذه النبوة.

ت. المناسبة: في عام ٥٣٨ ق.م، مع اقتراب نهاية فترة السبي التي دامت سبعين عاماً، أصدر كورش الفارسي مرسوماً، يسمح لليهود المقيمين في بابل بالعودة إلى وطنهم (عزرا ١: ١-٤)، ومع ذلك فبعد أن عاشوا بعيداً عن أورشليم، خمسين عاماً أو أكثر (من ٦٠٥ أو ٥٩٧ أو ٥٨٦ إلى ٥٣٨ ق.م)، اعتبر معظمهم بابل موطنهم، ولم يكونوا متحمسين للعودة إلى وطنهم الذي لم يعرفوه قط، واتباعاً لنصيحة إرميا بنى المسبيون منازل، وغرسوا حدائق، وتزوجوا، وأنشأوا عائلات (إر ٢٩: ٤-٧)، وقد حقق العديد من اليهود نجاحاً تجارياً، ولا شك أن لديهم أبناء وأحفاداً، فلماذا الإنتقال إلى أرض غريبة دُمرت قبل سنوات، ولم يكن بها حتى سور؟

نتيجة لذلك، لم يتجاوز عدد العائدين في أول رحلة 50000 شخص، وهم الذين عادوا مع زربابل (أيلول 538 ق.م؛ راجع عزرا 2: 64-65)، وسارعوا إلى العمل في أساسات الهيكل، وأعادوا بناء المذبح، واستأنفوا تقديم الذبائح (537 ق.م؛ راجع عزرا 3)، إلا أن معارضة السامريين أدت إلى توقف المشروع (536 ق.م؛ راجع عزرا 4).

تبدأ القصة في سفري زكريا وحجي، اللذان يظهران كيف تبنى العائدون، نمط حياة مريحاً مشابهاً لنمط حياة إخوتهم الذين بقوا في بابل، وقد تراخوا في غيرتهم لإعادة بناء الهيكل، فشجعهم زكريا على ضرورة إعادة بناء الهيكل، لما له من دور مهم في خطة الله للأمة.

4. الخصائص

1. زكريا هو النبي الكبير الصغير - أطول الأنبياء الصغار (TTTB، ٢٩٠)، بل إنه أطول بتسعة إصحاحات من سفر المراثي، وهو أحد الأنبياء الكبار.

ب. زكريا هو السفر الثاني بعد اشعياء، في عدد المقاطع المسيانية.

ت. يتضمن الأسلوب تنوعاً كبيراً مع رؤاه، رسائله ونبواته المروعة.

ث. بينما يخبرنا زكريا ودانيال بالكثير عن سيطرة الأمم، فإن دانيال يركز على دور الأمم، بينما يقدم زكريا نظرة أعمق إلى إسرائيل خلال هذه الفترة.

ج. زكريا هو أكثر سفر إيجابي في العهد القديم، مع وجود القليل عن الدينونة والكثير عن البركات.

الحجة

تهدف نبوة زكريا إلى إعداد شعب الله للمسيا القادم، حيث يذكر النصف الأول (زك ١-٦) يهوذا، بأمانة الله لعهده في الماضي والحاضر، مما يحفز الشعب على إكمال بناء الهيكل، نظراً لمكانتهم الفريدة أمام الله، أما النصف الثاني (زك ٧-١٤) فيتطلع إلى الحكم المسياني المستقبلي. يذكر الإصحاحان ٧ و٨ الشعب بأنه بينما عاقب الله الخطية بالسبي، فإن الإسترداد سيأتي بعد طاعة الأمة، وأخيراً تشجع الإصحاحات ٩-١٤ على الطاعة، لأنه على الرغم من رفض المسيح في مجيئه الأول (زك ٩-١١)، فإن فداء الأمة سينتج عن مجيئه الثاني (زك ١٢-١٤)، لذلك بما أن المسيا قادم بالفعل، فيجب على الأمة الإستجابة بالطاعة الآن، وخاصة بإعادة بناء الهيكل، لأن مجد المسيا سيسكنه.

الفرضية

إعادة بناء الهيكل لأجل المسيا

**1-6** أمانة عهد الله

1: 1-6 أمر بالتوبة

1: 7-6: 8 ثماني رؤى عهدية المعنى = ..... الله

1: 7-17 رجل بين الآس غضب على الأمم/استرداد إسرائيل

1: 18-21 القرون والصناع دينونة الأمم التي تضايق يهوذا

2 رجل مع حبل قياس البركة المستقبلية على إسرائيل المستردة

3 ثياب جديدة ليهوشع تطهير إسرائيل كأمة كهنوتية

4 المنارة وشجرتا الزيتون تمكين الروح كنور للأمم

5: 1-4 الدرج الطائر الدينونة على بني إسرائيل أفراداً

5: 5-11 امرأة في سلة إزالة خطية التمرد من إسرائيل

6: 1-8 المركبات الأربعة دينونة على شعوب الأمم

6: 9-15 تتويج يهوشع الرمزي

**7-14** الحكم المسياني المستقبلي

7-8 الإسترداد بسبب الطاعة

7: 1-3 طلب الصوم

7: 4-8: 23 غير ضروري عند الإسترداد

9-14 يقدم مجيء المسيا أسباباً للطاعة

9-11 الرفض في المجيء الأول

9: 1-8 يدين الإسكندر الأكبر أعداء إسرائيل

9: 9-10: 12 عروض المسيا

9: 9-10 السلام

9: 11-17 الإنقاذ

10: 1-5 دمار الرعاة الأشرار

10: 6-12 إعادة التجميع

11 رفض المسيا، تشتيت إسرائيل

12-14 القبول في المجيء الثاني

12-13 فداء إسرائيل

12: 1-9 مادياً

12: 10-13: 9 روحياً

12: 10أ انسكاب الروح

12: 10ب-14 حزن الأمم

13: 1-6 تطهير الأمة

13: 7-9 رحلة: رفض الراعي في المجيء الأول

14 تلخيص الدينونة/البركات

14: 1-5 إنقاذ أورشليم من خلال المسيح على جبل الزيتون

14: 6-11 تأسيس الملكوت

14: 12-15 تدمير الأعداء

14: 16-19 عبادة المسيا

14: 20-21 قدس للرب

الملخص

البيان الموجز للسفر

كانت الطريقة التي يتشجع بها إسرائيل، هي الحكم مع المسيا، من خلال إعادة بناء الهيكل

**1. كانت طريقة الله لتشجيع إسرائيل على إعادة بناء الهيكل، من خلال إظهار مكانتهم المتميزة في العهد الإبراهيمي (زك 1-6).**

1. التوبة قبل الدينونة – وليس بعدها مثل أسلافهم (1: 1-6).
2. تساعد ثماني رؤى حول التزام الله بالعهد الإبراهيمي، شعب إسرائيل على فهم مكانتها المتميزة، مما يمكنهم من إكمال الهيكل (1: 7-6: 8).
3. تكشف رؤيا رجل بين أشجار الآس، عن غضب الله على الأمم، ولكنها تكشف عن رضاه عن إسرائيل، لتحفيز شعبه

لإكمال الهيكل (1: 7-17).

2. تظهر رؤيا القرون الأربعة والصناع الأربعة، عناية الله الغيورة لإسرائيل من خلال دينونة الأمم، في زوايا الأرض

الأربعة التي أزعجت إسرائيل (1: 18-21).

3. تصور رؤيا الرجل الذي يحمل عصا القياس، الله وهو يحمي إسرائيل، من خلال إعادة بناء أورشليم وإعادة إعمارها،

بينما تسقط الأمم التي دمرت إسرائيل (زك 2).

4. تظهر رؤيا الثياب الجديدة ليشوع رئيس الكهنة، تطهير الله بنعمته لخطيئة إسرائيل، من خلال المسيح المستقبلي، الذي

سيسترد إسرائيل كأمة كهنوتية (زك 3).

5. تصور رؤيا المنارة الذهبية وشجرتا الزيتون، روح الله الذي يقوي إسرائيل، يشوع وزربابل ليكونوا نوراً للأمم (زك 4).

6. تحذر رؤيا الدرج الطائر بني إسرائيل بشكل فردي، من أن الله سوف يعاقب خطيتهم (5: 1-4).

7. تظهر رؤيا المرأة في السلة، أن الله أزال خطايا الأمة، من الشر وعبادة الأصنام إلى بابل (5: 5-11).

8. تظهر رؤيا المركبات الأربعة أن الله سيدين الشعوب الأممية التي قاومته وقاومت إسرائيل (6: 1-8)

1. يشير تتويج يشوع الرمزي إلى المسيا، الذي سيعيد بناء الهيكل المستقبلي ويخدم ككاهن وملك (6: 9-15).

رؤى زكريا الثمانية الليلية

مقتبس من تفسير الكتاب المقدس المعرفي، 1: 1549

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرؤيا | المرجع | المعنى |
| راكب الحصان الأحمر  بين أشجار الآس | 1: 7-17 | غضب الله ضد الأمم  والبركة على إسرائيل المستردة |
| القرون الأربعة  والصناع الأربعة | 1: 18-21 | دينونة الله على الأمم التي  ضايقت إسرائيل |
| رجل مع  حبل قياس | زك 2 | بركة الله المستقبلية  على إسرائيل المستردة |
| تطهير وتتويج  يشوع رئيس الكهنة | زك 3 | تطهير إسرائيل المستقبلي من الخطية  وإعادتها كأمة كهنوتية |
| المنارة الذهبية  وشجرتا الزيتون | زك 4 | إسرائيل كنور للأمم  بقيادة المسيا الملك - الكاهن |
| الدرج الطائر | 5: 1-4 | شدة وشمولية الدينونة الإلهية  على بني إسرائيل كأفراد |
| The Woman in the Ephah  الإمرأة في السلة | 5: 5-11 | إزالة خطية إسرائيل الوطنية  وهي التمرد ضد الله |
| المركبات الأربعة | 6: 1-8 | الدينونة الإلهية على الشعوب الأممية |

**2. كانت الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تتشجع بها، هي أن تعرف أنها سوف ترفض المسيا، وسوف تتشتت عند مجيئه الأول،**

**ولكن بعد ذلك تتوب للخلاص وتملك عند مجيئه الثاني (زك 7-14).**

1. تستطيع إسرائيل أن تتوب عن خطيتها، وتطيع من أجل البركات المستقبلية (زك 7-8).
2. يسأل مفوضون من بيت إيل، عما إذا كان ينبغي عليهم التوقف، عن الصيام الديني المفروض على أنفسهم، متذكرين

تدمير أورشليم (7: 1-3).

2. يوبخ الله صيام إسرائيل المنافق، ولكنه يعد باسترداد أرشليم عند عودة الرب (7: 4-8: 23).

1. كان الناس منافقين فصاموا واحتفلوا مع استمرار معصيتهم للأنبياء (7: 4-7).
2. يطلب الله العدل والرحمة (وليس الصيام)، ولذلك جاءت دينونته في السبي فقط، لأن الشعب عصى ما عرفه (7: 8-14).
3. سيأتي الإسترداد بعد ان يطيع الشعب الله (8: 1-17).
4. سيعود الرب إلى إسرائيل مجتمعين في أورشليم، عندما يظهر الشعب طاعة فرح (وليس صياماً) كشهادة للأمم الوثنية (8: 18-23).
5. سترفض إسرائيل المسيا في مجيئه الأول وتتشتت، ولكن الله سيدين الأمم ويقيم حكماً مسالماً (زك 9-11).

1. سيدين الله جيران إسرائيل من خلال الإسكندر الأكبر، قبل أن تختبر إسرائيل بركات المسيا (9: 1-8).

2. ستفرح إسرائيل أن المسيا سيعيد تجميعهم، ينقذهم ويقودهم في سلام (9: 9-10: 12).

1. تستطيع إسرائيل أن تفرح عند ظهور المسيا كمنقذ مسالم (9: 9-10).
2. سيحرر ملكوت المسيا إسرائيل (9: 11-17).
3. سيدمر ملكوت المسيا الرعاة الأشرار (10: 1-5).
4. سيعيد ملكوت المسيا جمع إسرائيل (10: 6-12).

3. سترفض إسرائيل المسيح عند مجيئه الأول، مما يؤدي إلى تشتيت إسرائيل (زك 11).

1. سيدمر الغضب القادم بعد رفض المسيا، أرض إسرائيل بأكملها [تحقق على يد فيسباسيان وتيطس في عام 66-70 م] (11: 1-3).
2. تحذرنا التباينات بين المسيح باعتباره الراعي الحقيقي، وضد المسيح باعتباره الراعي الكاذب، من اتباع الراعي الخاطئ (11: 4-17).
3. راعي إسرائيل الحقيقي سيقود إسرائيل، التي كان مقدراً لها أن تُذبح على يد الرومان، ولكن الأمة ستفقد تأييدها ووحدتها الوطنية، وتشتت نفسها بسبب عدم الإيمان، من خلال ربط ثمن العبد بالمسيا (11: 4-14؛ قارن خر 21: 32).
4. سيدان راعي إسرائيل الكاذب والشرير، ضد المسيح، بسبب قيادته الأنانية للأمة (11: 15-17).
5. سيدمر المجيء الثاني للمسيح الأمم الظالمين، ويفدي أورشليم عندما يعبد إسرائيل المسيا، ويجلسه على العرش (زك 12-14).

1. سيفدي المسيا إسرائيل روحياً، بعد خلاص الأمة جسدياً، من القوى الوثنية في المجيء الثاني (زك 12-13).

1. ستحصل إسرائيل على فداء جسدي من الرب، عندما تحاول الأمم حصار أورشليم (12: 1-9).
2. ستحصل إسرائيل على فداء روحي من الرب، عندما يدرك اليهود أنهم رفضوا المسيا، ويلجأوا إليه للتطهير في المجيء الثاني (12: 10-13: 9).

(1) سيتبع انسكاب الروح القدس دمار الشعوب الأممية (12: 10أ).

(2) ستحزن إسرائيل عشيرة تلو الأخرى، على قتلها ورفضها ليسوع على مر العصور (12: 10ب-14).

(3) ستختبر إسرائيل التطهير من الخطية (13: 1-6)

(4) الإستطراد: رفضت إسرائيل المسيح باعتباره الراعي الحقيقي، مما أدى إلى الدينونة بيد الرومان له في

مجيئه الأول، والذي يظهر أن الله سوف يؤدبهم، لأجل التطهير في مجيئه الثاني (13: 7-9).

2. بعد أن يدمر الله على الأمم الظالمين، ستعبد إسرائيل المسيا وتنصبه ملكاً، في المملكة المسيانية المقدسة (زك 14).


1. سينقذ الرب أورشليم من الأمم الظالمين في المجيء الثاني، وسيشق مجيئه جبل الزيتون (14: 1-5).
2. سيقيم المسيح مملكته في أورشليم، من خلال سلسلة رائعة من الأحداث (14: 6-11).
3. سيتم تدمير أعداء إسرائيل (14: 12-15).
4. سيتم عبادة المسيا سنوياً في عيد المظال (14: 16-19).
5. ستكون أورشليم ويهوذا مقدستين في المملكة المسيانية (14: 20-21).

**لوقا 19: 37 و زكريا 14: 4**

يذكر لوقا 19: 37 أن يسوع قد تمم نبوة زكريا 9: 9 عند دخوله الإنتصاري، عندما هتف له الحجاج إلى أورشليم، معترفين به مسيحاً على قمة جبل الزيتون، بل إن زكريا 14: 4 يتنبأ بأن المرة القادمة، التي سيُعترف به فيها مسيحاً ستكون في نفس اللحظة التي أُعلن فيها آخر مرة مسيحًاً.

**كتاب الموارد المرئية للكتاب المقدس، ص 193**

**مرقس**



**إلى أريحا والبحر الميت**

**١. الوصول إلى بيت عنيا**

**الجمعة: يو ١٢: ١**

**وصل يسوع إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه، مريم ومرثا ولعازر. وهناك دهنت مريم قدميه بطيب ثمين كبادرة تواضع، وقد دلّ هذا التعبير الرقيق على إخلاص مريم ليسوع واستعدادها لخدمته.**

**٢. يوم الراحة السبت**

**لم يُذكر في الأناجيل**

**بما أن اليوم التالي كان سبتاً، فقد أمضى الرب اليوم مع أصدقائه على الطريقة التقليدية.**

**بيت عنيا**

**كان الطريق الروماني يرتفع بشكل حاد إلى قمة جبل الزيتون، مما يوفر منظراً مذهلاً لصحراء يهوذا إلى الشرق، وأورشليم عبر وادي قدرون إلى الغرب.**

**٣. الدخول الإنتصاري**

**الأحد**

**مت ٢١: ١-١١؛ مر ١١: ١-١١؛ لو ١٩: ٢٨-٤٤؛ يو ١٢: ١٢-١٩**

**في اليوم الأول من الأسبوع، دخل يسوع أورشليم راكباً على حمار، مُتمماً نبوة قديمة (زك ٩: ٩). استقبله الجمع بكلمة أوصنا وكلمات مز ١١٨: ٢٥-٢٦، مانحين إياه لقباً مسيانياً بصفته وكيل الرب، ملك إسرائيل القادم.**

**إلى برية يهوذا**

**بيت فاجي**

**جبل الزيتون**

**٥. يوم الجدل والأمثال**

**الثلاثاء مت ٢١: ٢٣-٢٤: ٥١؛ مر ١١: ٢٧-١٣: ٣٧؛**

**لوقا ٢٠: ١-٢١: ٣٦**

**في أورشليم**

**نجا يسوع من الفخاخ التي نصبها الكهنة.**

**على جبل الزيتون المطل على أورشليم**

**(بعد ظهر الثلاثاء، الموقع غير معروف)**

**علّم بالأمثال وحذّر الناس من الفريسيين. تنبأ بخراب هيكل هيرودس العظيم، وأخبر تلاميذه عن أحداث مستقبلية، بما في ذلك عودته.**

**٦. يوم الراحة**

**الأربعاء**

**لم يُذكر في الأناجيل**

**لا يذكر الكتاب المقدس هذا اليوم، ولكن يبدو أن عدّ الأيام (مر ١٤: ١؛ يو ١٢: ١) يشير إلى وجود يوم آخر لم تذكر عنه الأناجيل شيئاً.**

**1989 منشورات نور الإنجيل. تم منح إذن للمشتري بإعادة إنتاج هذا الملف لأغراض صفية فقط**

**٨. الصلب - الجمعة (مت ٢٧: ١-٦٦؛ مر ١٥: ١-٤٧؛ لو ٢٢: ٦٦-٢٣: ٥٦؛ يو ١٨: ٢٨-١٩: ٣٧)**

**بعد الخيانة، والإعتقال، والهجر، والمحاكمات الباطلة، والإنكار، والإدانة، والضرب، والسخرية، طُلب من يسوع أن يحمل صليبه إلى موضع الجمجمة، حيث صُلب مع سجينين آخرين.**

**٩. في القبر**

**وُضع جسد يسوع في القبر قبل الساعة السادسة من مساء الجمعة، عندما بدأ السبت وتوقفت جميع الأعمال، بقي في القبر طوال السبت.**

**١٠. القيامة - الأحد (مت ٢٥: ١-١٣؛ مر ١٦: ١-٢٠؛ لو ٢٤: ١-٤٩، يو ٢٠: ١-٣١**

**في الصباح الباكر، ذهبت النساء إلى القبر فوجدن أن الحجر الذي يُغلق باب القبر قد دُحرج. فأخبرهنّ ملاكٌ أن يسوع حيّ، وأبلغهنّ رسالة. ظهر يسوع لمريم المجدلية في البستان، ولبطرس، ولتلميذين على طريق عمواس، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم لجميع التلاميذ ما عدا توما. فأُثبتت قيامته.**

**في العلية، أعد يسوع نفسه وتلاميذه لموته، وأضفى على وليمة الفصح معنى جديداً، فقد مثّّل رغيف الخبز وكأس الخمر جسده الذي سيُذبح قريباً ودمه الذي سيُسفك قريباً، وهكذا أسس عشاء الرب. بعد أن رنّموا ترنيمة، ذهبوا إلى بستان جثسيماني، حيث صلى يسوع في عذاب، عالماً بما ينتظره.**

**جنوب**

**7. عشاء الفصح الأخير الخميس**

**مت 26: 17-30، مر 14: 12-26،**

**لو 22: 7-23، يو 13: 1-30**

**4. تطهير الهيكل الإثنين**

**مت 21: 10-17**

**مر 11: 15-18**

**لو 19: 45-48**

**وادي قدرون**

**وادي قدرون**

**جلجثة غوردون البديلة**

**موقع الصلب والقبر الحالي**

**باب دمشق الحالي**

**الشمال**

**عاد في اليوم التالي إلى الهيكل، فوجد ساحة الأمم تعجّ بالتجار والصيارفة، الذين يحصلون على أرباح طائلة، من بيعهم العملات اليهودية مقابل أموال وثنية، فطردهم يسوع وقلب موائدهم.**

**أسبوع الآلام**

**بيت عنيا، جبل الزيتون وأورشليم**

الأصوام في زكريا

مقتبس من نشرة دراسية لمعهد دالاس اللاهوتي، 1985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| زكريا | الوقت | الصوم لذكرى: | النص الكتابي |
| **8: 19ث** | **الشهر العاشر**  **اليوم العاشر** | بدأ نبوخدنصر  حصار أورشليم  (15 كانون ثاني 588) | إر 39: 1، 52: 4  **2 ملوك 25: 1** |
| **8: 19أ** | **الشهر الرابع**  **اليوم التاسع** | دمار أورشليم  (18 تموز 586) | إر 39: 2، 52: 6  **2 ملوك 25: 3** |
| **7: 3، 5**  **8: 19ب** | **الشهر الخامس**  **اليوم العاشر** | إحراق أورشليم والهيكل  (15-18 آب 586) | إر 52: 12-13  **2 ملوك 25: 8** |
| **7: 5**  **8: 19ت** | **الشهر السابع**  **اليوم الثالث** | قتل جدليا  (9 تشرين أول 586) | إر 41: 1-3  **2 ملوك 25: 25-26** |

الأدب الرؤيوي

مقتبس من ليلاند رايكن، كيف نقرأ الكتاب المقدس كأدب، ومارك إل. بيلي، معهد دالاس اللاهوتي، 1986

|  |  |
| --- | --- |
| خصائص الأدب الرؤيوي | لذلك فسر وفقاً لهذه الإرشادات |
| 1. **البنية**: تساهم العديد من المقاطع المنفصلة والمتساوية في الكل (تصور بنية رسم متعدد الألوان من وحدات مستقلة) | فسِّر كل وحدة مستقلة من المواد الرؤيوية، فيما يتعلق بوحدتها الخاصة وكذلك في سياق القسم أو السفر الذي توجد فيه |
| 1. **الرمزية**: تنقل التاريخ من خلال العلامات الأيديولوجية، وليس الأشياء الحرفية | فسِّر الرموز المتوافقة مع الرموز في النصوص الأخرى |
| 1. **خارق للطبيعة**: يصور عالماً متسامياً من خلال الله والشياطين والملائكة | فسِّر على أنه توقع للتدخل الإلهي، من أجل خلاص أو دينونة البشر والأمم |
| 1. **المدى**: يحول حالة الواقع في وقت الكتابة، إلى ما يمكن تخيله في المستقبل | فسِّر الصور الحالية على أنها تصور المجهول المستقبلي، وخاصة فيما يتعلق بيوم الرب وأحداث نهاية الزمان |
| 1. **المواضيع**: الأماكن التي يوجد بها أشخاص وأماكن مألوفون مع أماكن أخرى غير مألوفة | تعرف على الأدب الرؤيوي بأكمله في الكتاب المقدس، من أجل التمييز بين التتميم القريب والبعيد، وحماية النص من إضفاء طابع روحي عليه. |
| 1. **المناظر الطبيعية**: تكشف عن مشهد كوني بدلاً من المشاهد المحلية | تعرف على الكيانات الوطنية والكونية في النص، بدلاً من المصائر الفردية |
| 1. **الغرابة**: الأشخاص والأطر والأحداث الموصوفة في حقائق غير عادية | لا تفسر كل تفصيلة في الأوصاف غير العادية |

التهديدات الموجهة إلى النسل المسياني وخلاص الله

مؤلف غير معروف

| النص الكتابي | التهديد الموجه إلى النسل | خلاص الله |
| --- | --- | --- |
| تك 4: 8 | ارتكب قاين جريمة قتل | ولادة شيث بدلاً من قاين |
| تك 6: 1-5 | تزوج بنو الله من بنات الناس، وكان شر البشر عظيماً | تم تدمير العالم بالطوفان،  لكن خلص نوح وعائلته |
| تك 12: 10-20 | مجاعة شديدة | ذهب إلى مصر،  ولكن تم منع فرعون من أخذ ساراي |
| تك 20: 1-18 | ذهب إلى جرار، وأراد ابيمالك أن يأخذ ساراي | منع الله أبيمالك بتحذيره في حلم |
| تك 37: 19-30 | كان يوسف هو الذي سينقذ إسرائيل من المجاعة المستقبلية، لكن الإخوة أرادوا قتله، مما أدى إلى إبادة أنفسهم بشكل غير مباشر | بيع يوسف كعبد  وأُحضر إلى مصر حسب خطة الله. |
| تك 38 | تحرك النسل من خلال ابن ثامار  التي كانت لا تزال أرملة | أعطى يهوذا ثامار ابناً،  وهو فارص الذي يحمل النسل |
| تك 43: 1 | مجاعة شديدة جداً | أرسل يوسف قبل سنوات عديدة، فحُفظوا في أمان من الأمم الأخرى، وتركوا وحدهم في جاسان في مصر. |
| خر 1: 8-22 | حاول فرعون القضاء على الجنس العبراني | تم حمايتهم وتزايدوا في العدد وأقام موسى |
| خر 14: 5-9 | طارد فرعون وجيشه بني إسرائيل لتدميرهم | فتح البحر الأحمر للشعب حتى يعبروه |
| خر 15: 22-25 | كانت مياه مارة سامة، وكان الشعب كله سيموت من العطش أو السم | جعل الله الماء آمناً للشرب |
| خر 16: 3-4 | لا طعام في الصحراء | قدم الله المن والسلوى |
| خر 17: 1-7 | لا ماء | خرج الماء من الصخرة |
| خر 17: 8-15 | هاجمهم عماليق | هزم عماليق |
| عد 20: 2-11 | لا يوجد ماء ثانية | خرج الماء من الصخرة ثانية |
| عد 21: 1-3 | هجوم ملك عراد | هزيمة وتدمير عراد |
| عد 21: 21-35 | هجوم سيحون وعوج | هزيمة سيحون وعوج |
| عد 25: 1-5 | يغوي موآب إسرائيل بالوثنية والفجور  بناءً على نصيحة بلعام | أرسل الله الطاعون ليقتل المجرمين |
| قض 1-20 | تركوا الله وعبدوا الأصنام وفعلوا ما حسن في أعينهم | أقام قضاة لتخليصهم، وحافظ على النسل من خلال راعوث وبوعز |
| 1 صم 1-31 | يحاول شاول أن يقتل داود | يحمي الله داود |
| 2 صم 15-18 | يحاول أبشالوم بن داود أن يقتل داود وبنيه بما فيهم سليمان | يحمي الله داود ويموت أبشالوم |
| 2 صم 21: 1 | مجاعة بسبب خطية شاول | يعلن الله السبب ويحل داود المشكلة |
| 2 مل 11  2 أخ 22-23 | تدمر عثليا كل العائلة الملكية (باستثناء شخص واحد) | تخفي يهوشبع يؤاش من عثليا |
| أستير | تهديدي المسبين بالقتل بيد هامان | يعد الله أستير قبل ذلك لإنقاذ الشعب |