اقتباسات كتاب : المباحثة من الأسفار المقدسة

ملاحظة الكتاب مفيد فى تعلم كيفية عرض المعتقدات و نقضها ولا غنى عنه لكل داعية لأنه يحوي تطبيقات عملية لكيفية الخروج من مأزق الحديث المباشر كتلك التى تختم كل فصل من فصول الكتاب و كفصل : كيف يمكنكم ان تتجاوبوا مع عبارات قد توقف الحديث

النسخ المعتمد عليها فى النقل هي نسخة المكتبة النصية لشهود يهوه

https://wol.jw.org/ar/wol/lv/r39/lp-a/0/25571

(على ماذا تتأسس «ترجمة العالم الجديد»؟‏

كأساس لترجمة الاسفار العبرانية جرى استعمال نص بيبليا هبرايكا لرودولف كيتل،‏ طبعات ١٩٥١-‏١٩٥٥.‏ وترجمة العالم الجديد المنقحة للسنة ١٩٨٤ استفادت من الاسلوب العصري انسجاما مع بيبليا هبرايكا شتوتغرتانسيا لسنة ١٩٧٧.‏ وبالاضافة الى ذلك،‏ فان أدراج البحر الميت وترجمات باكرة عديدة بلغات اخرى جرت استشارتها.‏ وبالنسبة الى الاسفار اليونانية المسيحية فان النص اليوناني الرئيسي لسنة ١٨٨١ كما هيَّأه وستكوت وهورت جرى استعماله في المقام الاول،‏ ولكن جرت استشارة عدة نصوص رئيسية اخرى وكذلك ترجمات باكرة عديدة بلغات اخرى.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل ترجمة العالم الجديد

(طلبت لجنة ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس ان يبقى اعضاؤها مجهولين.‏ وجمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس في بنسلفانيا كرَّمت طلبهم.‏ فالمترجمون لم يكونوا يطلبون الشهرة لانفسهم بل مجرد تكريم المؤلف الالهي للاسفار المقدسة.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل ترجمة العالم الجديد

(هي ترجمة دقيقة وحرفية الى حد بعيد من اللغات الاصلية.‏ فهي ليست اعادة صياغة غير دقيقة يهمل فيها التراجمة تفاصيل يعتبرونها غير مهمة ويضيفون افكارا يعتقدون انها ستكون مساعدة.‏ وكمساعد للتلاميذ)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل ترجمة العالم الجديد

(ان مقارنة آيات الكتاب المقدس التي تشير الى الروح القدس تُظهر انه يجري التكلم عنه بأنه ‹يملأ› الناس؛‏ يمكن ان ‹يعتمدوا› به؛‏ ويمكن ان ‹يُمسحوا› به.‏ (‏لوقا ١:‏٤١؛‏ متى ٣:‏١١؛‏ اعمال ١٠:‏٣٨‏)‏ ولا يكون ايّ من هذه التعابير ملائما لو كان الروح القدس شخصا.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الروح القدس

(اشار يسوع ايضا الى الروح القدس بصفته «معزِّيا (‏معينا،‏ ع‌ج)‏ » (‏باليونانية،‏ بَراكليتوس)‏،‏ وقال ان هذا المعين «يعلّم،‏» «يشهد،‏» «يتكلم،‏» و «يسمع.‏» (‏يوحنا ١٤:‏١٦،‏ ١٧،‏ ٢٦؛‏ ١٥:‏٢٦؛‏ ١٦:‏١٣‏)‏ وليس غير عادي في الاسفار المقدسة تجسيم شيء ما.‏ مثلا،‏ يقال بأن الحكمة لها ‹بنون.‏› (‏لوقا ٧:‏٣٥‏)‏ ويجري التكلم عن الخطية والموت بأنهما ملكان.‏ (‏رومية ٥:‏١٤،‏ ٢١‏)‏ وبينما تقول بعض الآيات بأن الروح ‹تكلَّم› توضح عبارات اخرى ان ذلك جرى بواسطة ملائكة او بشر.‏ (‏اعمال ٤:‏٢٤،‏ ٢٥‏،‏ ع‌ج،‏ ٢٨:‏٢٥‏؛‏ متى ١٠:‏١٩،‏ ٢٠‏،‏ ع‌ج،‏ قارنوا اعمال ٢٠:‏٢٣ بـ‍ ٢١:‏١٠،‏ ١١ .‏)‏ وفي ١ يوحنا ٥:‏٦-‏٨ ليس فقط الروح بل ايضا «الماء والدم» يقال بأنهم «يشهدون.‏» لذلك لا يبرهن ايّ من التعابير الموجودة في هذه الآيات بحد ذاته ان الروح القدس هو شخص.‏(....)

من المنطقي ان نستنتج ان الروح القدس هو قوة الله الفعالة.‏ فليس شخصا بل قوة قادرة)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الروح القدس

(ان لم يمت احد مطلقا في نظام الله الجديد،‏ كيف سيجري استيعاب كل الناس على الارض؟‏

اذكروا انه عندما عبَّر الله عن قصده نحو الارض قال:‏ «أثمروا واكثروا واملأوا الارض.‏» (‏تكوين ١:‏٢٨‏)‏ اعطى الله الانسان القدرة على التناسل،‏ وعندما يتم قصده بهذا الخصوص يستطيع ان يجعل التناسل يتوقف على الارض.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الأرض

(لماذا يسمح الله بأن يولد الاولاد بعيوب جسدية وعقلية خطيرة؟‏

الله لا يسبب عيوبا كهذه.‏ فقد خلق الزوجين البشريين الاولين كاملين بالقدرة على انجاب اولاد كاملين على شبههما.‏ —‏ تكوين ١:‏٢٧،‏ ٢٨‏.‏

ورثنا الخطية عن آدم.‏ وهذا الميراث يحمل معه امكانية العيوب الجسدية والعقلية.‏ (‏رومية ٥:‏١٢‏،‏ لمزيد من التفاصيل انظروا الصفحة ٦٥.‏)‏ وميراث الخطية هذا هو معنا من وقت الحبل في الرحم.‏ ولهذا السبب كتب الملك داود:‏ «بالخطية حبلت بي امي.‏» (‏مزمور ٥١:‏٥‏)‏ فلو لم يخطئ آدم لكانت هنالك فقط صفات مرغوب فيها لنقلها.‏ (‏لاجل التعليقات على يوحنا ٩:‏١،‏ ٢ انظروا الصفحة ١١٨.‏‏)‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الألم

(لماذا يسمح الله «بالكوارث الطبيعية،‏» التي تسبب ضررا جسيما في الملكية والحياة؟‏

الله لا يسبب الزلازل،‏ الاعاصير،‏ الفيضانات،‏ الجفاف،‏ والانفجارات البركانية التي كثيرا ما تكون في أخبار اليوم.‏ وهو لا يستخدم هذه لجلب العقاب على شعوب معيَّنة.‏ والى حد بعيد فان هذه تسببها قوى طبيعية تعمل منذ خلق الارض.‏ والكتاب المقدس انبأ بزلازل عظيمة ونقص في الاغذية لايامنا،‏ لكنّ ذلك لا يعني ان الله او يسوع مسؤول عنها،‏ تماما كما لا يكون عالِم الارصاد الجوية مسؤولا عن الطقس الذي يتكهن به.‏ ولان هذه تحدث مع كل الامور الاخرى المنبإ بها في العلامة المركبة لاختتام نظام الاشياء هذا فانها جزء من الدليل على ان بركات ملكوت الله قريبة.‏ —‏ لوقا ٢١:‏١١،‏ ٣١‏.‏

البشر كثيرا ما يتحملون مسؤولية ثقيلة عن الضرر الناتج.‏ بأية طريقة؟‏ حتى عند اعطاء تحذير وافر يرفض اناس كثيرون الخروج من منطقة الخطر او يفشلون في اتخاذ الاحتياطات اللازمة.‏ —‏ امثال ٢٢:‏٣‏،‏ قارنوا متى ٢٤:‏٣٧-‏٣٩‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الألم

(الله

تعريف:‏ الكائن الاسمى،‏ الذي اسمه المميِّز هو يهوه.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الله

(هل يبرهن وجود الشر والالم انه ليس هنالك اله؟‏

(...)

أليس صحيحا ان كثيرا من المرض هو نتيجة عادات العيش الرديئة للانسان وافساده البيئة لنفسه وللآخرين؟‏ أليست الحروب التي يخوضها البشر سببا رئيسيا لالم الانسان؟‏ أليس صحيحا ايضا انه،‏ فيما يعاني الملايين من النقص في الطعام،‏ يوجد فائض في بلدان اخرى،‏ بحيث يكون احد المشاكل الاساسية جشع الانسان؟‏ كل هذه الامور تعطي الدليل،‏ ليس على انه لا يوجد اله،‏ بل على ان البشر بشكل محزن يسيئون استعمال قدراتهم المعطاة من الله والارض ذاتها.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الله

(‏حتى الاعتراف بأننا مسيحيون ليس ضمانة بأننا نخدم الاله الحقيقي بشكل مقبول.‏)‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الله

(جري التحدث عن يسوع في الاسفار المقدسة بصفته «الها،‏» وحتى «الها قديرا.‏» (‏يوحنا ١:‏١،‏ اشعياء ٩:‏٦‏)‏ ولكن لا يجري التحدث عنه في ايّ مكان بأنه الكلي القدرة،‏ كما هو يهوه.‏ (‏تكوين ١٧:‏١‏،‏ ع‌ج)‏ ويقال ان يسوع «بهاء مجد [الله]،‏» ولكنّ الآب هو مصدر هذا المجد.‏ (‏عبرانيين ١:‏٣‏)‏ ويسوع لا يطلب بأية طريقة مركز ابيه.‏ قال:‏ «للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.‏» (‏لوقا ٤:‏٨‏)‏ وهو يوجد في «صورة الله،‏» وقد امر الآب ان «تجثو باسم يسوع كل ركبة،‏» ولكن يجري كل ذلك «لمجد الله الآب.‏» —‏ فيلبي ٢:‏٥-‏١١‏،‏ انظروا ايضا الصفحات ٤١٥-‏٤٢٠.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الله

(ألم يرتكب شهود يهوه الاخطاء في تعاليمهم؟‏

لا يدَّعي شهود يهوه انهم انبياء ملهمون.‏ فقد ارتكبوا الاخطاء.‏ وكرسل يسوع المسيح،‏ كان لديهم احيانا بعض التوقعات الخاطئة.‏ —‏ لوقا ١٩:‏١١،‏ اعمال ١:‏٦‏.‏

تزوِّد الاسفار المقدسة عوامل الوقت المتعلقة بحضور المسيح،‏ وشهود يهوه قد درسوا هذه باهتمام شديد.‏ (‏لوقا ٢١:‏٢٤؛‏ دانيال ٤:‏​١٠-‏١٧‏)‏ ووصف يسوع ايضا علامة متعددة الاوجه كانت سترتبط باتمام نبوات الازمنة لتثبت هوية الجيل الذي يحيا ليرى نهاية نظام اشياء الشيطان الشرير.‏ (‏لوقا ٢١:‏​٧-‏٣٦‏)‏ وقد اشار شهود يهوه الى الدليل اتماما لهذه العلامة.‏ صحيح ان الشهود ارتكبوا الاخطاء في فهمهم لما كان سيحدث عند نهاية فترات معيَّنة من الزمن،‏ ولكنهم لم يرتكبوا خطأ خسارة الايمان او الكف عن كونهم متيقظين لاتمام مقاصد يهوه.‏ لقد استمروا مبقين في المقدمة في تفكيرهم المشورة المعطاة من يسوع:‏ «اسهروا اذاً لانكم لا تعلمون في اية ساعة يأتي ربكم.‏» —‏ متى ٢٤:‏٤٢‏.‏

والامور التي بشأنها لزمت تصحيحات لوجهة النظر كانت ثانوية نسبيا عند مقارنتها بحقائق الكتاب المقدس الحيوية التي ادركوها وأعلنوها.‏

 وبين هذه ما يلي:‏ يهوه هو الاله الحقيقي الوحيد.‏ يسوع المسيح ليس جزءا من اله مثلث الرؤوس بل هو ابن الله الوحيد.‏ الفداء من الخطية ممكن فقط بواسطة الايمان بذبيحة المسيح الكفارية.‏ الروح القدس ليس شخصا لكنه قوة يهوه الفعالة،‏ وثمره لا بد ان يكون واضحا في حياة العبّاد الحقيقيين.‏ النفس البشرية ليست خالدة،‏ كما ادعى الوثنيون القدماء؛‏ فهي تموت،‏ والرجاء بحياة مستقبلية هو في القيامة.‏ سماح الله بالشر كان بسبب قضية السلطان الكوني.‏ ملكوت الله هو الرجاء الوحيد للجنس البشري.‏ منذ ١٩١٤ نحن نعيش في الايام الاخيرة لنظام الاشياء الشرير العالمي.‏ فقط ٠٠٠‏,١٤٤ مسيحي امين سيكونون ملوكا وكهنة مع المسيح في السماء،‏ فيما ينال باقي البشر الطائعين حياة ابدية على ارض فردوسية.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الأنبياء الكذبة

(أن ملكوت الله بين يدي يسوع المسيح قد ابتدأ يحكم في السماء،‏ أنه قريبا سينهي كامل نظام الاشياء الشرير،‏ أن الجنس البشري تحت حكمه سيجري جلبه الى الكمال والارض ستصير فردوسا.)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الأيام الخيرة

(الاعمال هي وسائل للاعراب عن اصالة ايماننا ومحبتنا.‏ فاذا كنا لا نطيع الله فاننا لا نحبه حقا او نملك الايمان بصواب طرقه.‏ (‏١ يوحنا ٥:‏٣،‏ ٤‏)‏ ولكن لا يمكننا ربح الخلاص مهما كانت الاعمال التي نعملها.‏ فالحياة الابدية هي عطية من الله بواسطة يسوع المسيح،‏ وليست اجرة اعمالنا.‏ —‏ افسس ٢:‏٨،‏ ٩‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الأيمان

(بابل العظيمة

تعريف:‏ الامبراطورية العالمية للدين الباطل،‏ وتشمل جميع الاديان التي لا تتفق تعاليمها وممارساتها مع العبادة الحقة ليهوه،‏ الاله الحقيقي الوحيد.‏ وبعد الطوفان ايام نوح كانت للدين الباطل بدايته في بابل.‏ (‏تكوين ١٠:‏​٨-‏١٠؛‏ ١١:‏​٤-‏٩‏)‏ وبعد مدة انتشرت المعتقدات والممارسات الدينية البابلية في بلدان كثيرة.‏ وهكذا اصبحت بابل العظيمة اسما ملائما للدين الباطل ككل.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل بابل العظيمة

وعن بابل الرؤيا يقول أيضا

(فهي لا تقتصر على فريق ديني واحد بل تشمل كل الاديان التي تقاوم يهوه،‏ الاله الحقيقي.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل بابل العظيمة

(لماذا لا يزال هنالك شر كثير على الارض؟‏ بعد ان تُوِّج المسيح طُرح الشيطان وأبالسته من السماء الى الارض.‏ (‏رؤيا ١٢:‏١٢‏)‏ والمسيح كملك لم يشرع فورا في اهلاك جميع الذين يرفضون ان يعترفوا بسلطان يهوه وبه بصفته المسيّا.‏ وعوضا عن ذلك،‏ كما أُنبئ،‏ كان سيجري عمل كرازي في كل الارض.‏ (‏متى ٢٤:‏١٤‏)‏ وكملك كان سيباشر فرز الناس من جميع الامم،‏ فالذين يبرهنون انهم ابرار يجري منحهم رجاء الحياة الابدية،‏ والاشرار يمضون الى قطع ابدي في الموت.‏ (‏متى ٢٥:‏​٣١-‏٤٦‏))

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل التواريخ

(يهوه الله هو المتسلط الكوني،‏ الذي يمنح السلطة للآخرين بحسب مشيئته وقصده.‏ إلا ان الشيطان ابليس،‏ المتمرد الاول على سلطان يهوه،‏ هو «رئيس هذا العالم» —‏ وذلك بسماح من الله لفترة محدَّدة من الوقت.‏ والكتاب المقدس يصف النظام العالمي للحكم السياسي بوحش ويقول انه «اعطاه التنين [الشيطان ابليس] قدرته وعرشه وسلطانا عظيما.‏» —‏ يوحنا ١٤:‏٣٠؛‏ رؤيا ١٣:‏٢؛‏ ١ يوحنا ٥:‏١٩‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحكومة

(ويكشف الكتاب المقدس ايضا ان قوى فوق الطبيعة البشرية تدير شؤون البشر.‏ «العالم كله قد وضع في الشرير.‏» (‏١ يوحنا ٥:‏١٩‏)‏ «ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع .‏ .‏ .‏ ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات.‏» (‏افسس ٦:‏١٢‏)‏ «ارواح شياطين .‏ .‏ .‏ تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء.‏» —‏ رؤيا ١٦:‏١٤‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحكومة

(مهما كان الحاكم يبقى جزءا من هذا العالم الموضوع تحت سلطة الشيطان.‏ —‏ ١ يوحنا ٥:‏١٩‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحكومة

(يسعى المسيحيون الحقيقيون ان يحافظوا على الحياد التام في ما يتعلق بالمنازعات بين احزاب العالم.‏ وهم لا يتدخلون في ما يفعله الآخرون بشأن الاشتراك في الطقوس الوطنية،‏ الخدمة في القوات المسلحة،‏ الانضمام الى حزب سياسي،‏ السعي وراء منصب سياسي،‏ او التصويت.‏ لكنهم انفسهم يعبدون يهوه،‏ اله الكتاب المقدس،‏ فقط؛‏ وقد نذروا حياتهم له دون تحفُّظ وهم يقدِّمون تأييدهم الكامل لملكوته.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياد

(امر يهوه اسرائيل القديمة باستخدام الحرب لامتلاك الارض التي عيَّنها هو نفسه ميراثا لهم ولاهلاك الناس الذين ممارساتهم المنحرفة واحتقارهم للاله الحقيقي جعلت يهوه يعتبرهم غير مستحقين العيش في ما بعد.‏ (‏تثنية ٧:‏​١ و ٢،‏ ٥؛‏ ٩:‏٥؛‏ لاويين ١٨:‏​٢٤،‏ ٢٥‏)‏ لكنّ الرحمة أُظهرت لراحاب وللجبعونيين لانهم اعربوا عن الايمان بيهوه.‏ (‏يشوع ٢:‏​٩-‏١٣؛‏ ٩:‏​٢٤-‏٢٧‏)‏ وفي عهد الناموس وضع الله قواعد للحرب التي يرضى عنها،‏ مشترطا اعفاءات والطريقة التي بها يجب ان تُخاض هذه الحرب.‏ تلك كانت حقا حروبا مقدسة ليهوه.‏ ولا يصح ذلك في الحروب المادية لاية امة اليوم.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياد

ويتابع الشهود

(وبتأسيس الجماعة المسيحية نشأ وضع جديد.‏ فالمسيحيون ليسوا تحت الناموس الموسوي.‏ وأتباع المسيح كان عليهم ان يتلمذوا اناسا من جميع الامم؛‏ وهكذا فان عبّاد الاله الحقيقي كانوا على مر الوقت سيوجدون في جميع هذه الامم.‏ ولكن ما هو دافع هذه الامم عندما تذهب الى الحرب؟‏ هل هو انجاز مشيئة خالق كل الارض ام تعزيز مصلحة قومية؟‏ فلو كان على المسيحيين الحقيقيين في امة ما ان يذهبوا الى الحرب ضد امة اخرى لحاربوا ضد رفقائهم المؤمنين،‏ ضد اناس يصلّون من اجل المساعدة الى الاله نفسه الذي يصلّون هم اليه.‏ وعلى نحو ملائم امر المسيح أتباعه بأن يلقوا السيف.‏ (‏متى ٢٦:‏٥٢‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياد

(اية آيات كان لها دائما تأثير في موقف المسيحيين الحقيقيين من الانهماك في القضايا والنشاطات السياسية؟‏

يوحنا ١٧:‏١٦‏:‏ «ليسوا من العالم كما اني انا [يسوع] لست من العالم.‏»‏

يوحنا ٦:‏١٥‏:‏ «واما يسوع فاذ علم انهم [اليهود] مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده.‏» وفي ما بعد قال للوالي الروماني:‏ «مملكتي ليست من هذا العالم.‏ لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود.‏ ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.‏» —‏ يوحنا ١٨:‏٣٦‏.‏

يعقوب ٤:‏٤‏:‏ «ايها الزناة والزواني اما تعلمون ان (‏صداقة،‏ ع‌ج)‏ العالم عداوة لله.‏ فمن اراد ان يكون (‏صديقا،‏ ع‌ج)‏ للعالم فقد صار عدوا لله.‏» (‏ولماذا المسألة خطيرة الى هذا الحد؟‏ لانه كما تقول ١ يوحنا ٥:‏١٩‏:‏ «العالم كله قد وضع في الشرير.‏» وفي يوحنا ١٤:‏٣٠ اشار يسوع الى الشيطان بأنه «رئيس هذا العالم.‏» ولذلك مهما كان الحزب العالمي الذي قد يؤيده الشخص فتحت سيطرة من يصير حقا؟‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياد

(والنفس البشرية ليست خالدة.‏ ولكنّ خدام الله الامناء لديهم رجاء الحياة الابدية في الكمال —‏ على الارض لكثيرين،‏ وفي السماء ‹لقطيع صغير› كورثة لملكوت الله.‏ وعند قيامتهم الى الحياة الروحانية يُمنح ايضا اعضاء صف الملكوت الخلود)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياة

(الخطية الموروثة عن آدم تمنع البشر في الوقت الحاضر من التمتع الكامل بالحياة كما قصد الله في البداية.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياة

(فضلا عن رجاء القيامة،‏ قدَّم يسوع شيئا آخر للاشخاص الذين يكونون احياء عندما يصل العالم الشرير الحاضر الى نهايته.‏ فالذين يرجون ان يكونوا رعايا ارضيين لملكوت الله يملكون رجاء النجاة وعدم الموت ابدا.)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الحياة

(‏كذرية لآدم الخاطئ،‏ وُلدنا في الخطية.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الخطيئة

(فمن سيقامون؟‏ جميع الذين يكون موتهم منسوبا الى خطية آدم (‏انظروا العدد ٢١‏)‏ ولكنهم ايضا لم يرتكبوا شخصيا التعديات العمدية المبيَّنة في عبرانيين ١٠:‏​٢٦-‏٢٩‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الخلاص

(لا توجد طريقة يستطيع بها المتحدر من آدم ان ينال الخلاص من تلقاء نفسه مهما كانت اعماله نبيلة.‏ فالخلاص عطية من الله ممنوحة لاولئك الذين يؤمنون بالقيمة المكفرة عن الخطايا لذبيحة ابنه.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الخلاص

(الكتاب المقدس يقول ان ٠٠٠‏,١٤٤ فقط سيذهبون الى السماء ليكونوا مع المسيح.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الخلاص

( في حالة المريض الذي يرفض الدم،‏ هل هنالك اية علاجات بديلة؟‏

غالبا ما يمكن استعمال مجرد محلول مالح saline solution‏،‏ محلول رنجر Ringer’s solution،‏ والدكستران dextran كموسعات حجمية للبلازما،‏ وهذه متوافرة في جميع المستشفيات الحديثة تقريبا.‏

(....)

وشهود يهوه ليس لديهم ايّ اعتراض ديني على استعمال موسعات البلازما الخالية من الدم.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الدم

(هل صحيح ان هنالك خيرا في كل الاديان؟‏

معظم الاديان تعلّم ان الشخص يجب ان لا يكذب او يسرق،‏ وهلمّ جرا.‏ ولكن هل يكفي ذلك؟‏ هل تكون سعيدا بأن تشرب كأسا من الماء المسموم لان شخصا ما اكَّد لك ان معظم ما تشربه هو ماء؟‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الدين

(‏ فذلك الخبز رمز الى جسده اللحمي الخاص الخالي من الخطية

(....)

فتلك الخمر رمزت الى دم حياته الخاص.‏ وبواسطة سفك دمه تكون مغفرة الخطايا ممكنة لاولئك الذين يؤمنون به.‏ )

(يحتفل شهود يهوه بالذكرى بعد غروب الشمس في ١٤ نيسان قمري،‏ وفقا لحساب التقويم اليهودي الذي كان شائعا في القرن الاول.‏ فاليوم اليهودي يبتدئ عند غروب الشمس ويمتد حتى غروب الشمس التالي.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الذكرى (عشاء الرب)

( هل يرجع المسيح بطريقة منظورة للاعين البشرية؟‏

يوحنا ١٤:‏١٩‏:‏ «بعد قليل لا يراني العالم ايضا وأما انتم [رسل يسوع الامناء] فترونني.‏ اني انا حي فانتم ستحيون.‏» (‏وعد يسوع رسله بأن يأتي ثانية ويأخذهم الى السماء ليكونوا معه.‏ فهم يستطيعون ان يروه لانهم كانوا سيصيرون مخلوقات روحانية كما هو.‏ أما العالم فلم يكن ليراه ثانية.‏ قارنوا ١ تيموثاوس ٦:‏١٦‏.‏)‏

اعمال ١٣:‏٣٤‏:‏ «انه [الله] اقامه [يسوع] من الاموات غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد.‏» (‏الاجسام البشرية هي بالطبيعة قابلة للفساد.‏ ومن اجل ذلك تستعمل ١ كورنثوس ١٥:‏​٤٢،‏ ٤٤ كلمة «فساد» في تركيب متوازٍ مع «جسم حيواني.‏» ويسوع لن يكون له ثانية ابدا جسم كهذا.‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل رجوع المسيح

(الموقف المقبول عند الله لا يتطلب في ما بعد مراعاة مطلب السبت المعطى لاسرائيل.‏)‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل السبت

(رغم ان المسيح اقيم في اليوم الاول من الاسبوع (‏المدعو الآن الاحد)‏،‏ لا يحتوي الكتاب المقدس على ايّ ارشاد لفرز هذا اليوم من الاسبوع كيوم مقدس.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل السبت

ما يلي تعريف بالشهود من فصل شهود يهوه

(يعبدون يهوه بصفته الاله الحقيقي الوحيد )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

( يسوع المسيح:‏ يؤمنون،‏ ليس أن يسوع المسيح جزء من ثالوث،‏ بل أنه كما يقول الكتاب المقدس ابن الله،‏ اول خلائق الله؛‏ أنه كان له وجود سابق لبشريته وأن حياته نُقلت من السماء الى رحم عذراء،‏ مريم؛‏ أن حياته البشرية الكاملة قُدِّمت ذبيحة تجعل الخلاص للحياة الابدية ممكنا لاولئك الذين يمارسون الايمان؛‏ أن المسيح يحكم فعليا كملك بسلطة ممنوحة من الله على كل الارض منذ سنة ١٩١٤.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(ملكوت الله:‏ يؤمنون بأن ملكوت الله هو الرجاء الوحيد للجنس البشري؛‏ أنه حكومة حقيقية؛‏ أنه سيدمر قريبا نظام الاشياء الشرير الحاضر،‏ بما فيه جميع الحكومات البشرية،‏ وأنه سيُنتج نظاما جديدا يسود فيه البر.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(الحياة السماوية:‏ يؤمنون بأن ٠٠٠‏,١٤٤ مسيحي ممسوح بالروح سيشتركون مع المسيح في ملكوته السماوي،‏ حاكمين كملوك معه.‏ وهم لا يؤمنون بأن السماء هي المكافأة لكل مَن يكون «صالحا.‏»‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(الارض:‏ يؤمنون بأن قصد الله الاول للارض سيتم؛‏ أن الارض ستكون آهلة تماما بعبّاد يهوه وأن هؤلاء سيتمكنون من التمتع بالحياة الابدية في كمال بشري؛‏ أنه حتى الاموات سيقامون الى فرصة الاشتراك في هذه البركات.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(الموت:‏ يؤمنون بأن الاموات لا يشعرون بشيء على الاطلاق؛‏ أنهم لا يختبرون الالم ولا السرور في حيز روحي؛‏ أنهم لا يوجدون إلا في ذاكرة الله،‏ ولذلك يكمن الرجاء لحياتهم في المستقبل في القيامة من الاموات.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(الايام الاخيرة:‏ يؤمنون بأننا نعيش الآن،‏ منذ سنة ١٩١٤،‏ في الايام الاخيرة لنظام الاشياء الشرير هذا؛‏ أن بعض الذين رأوا حوادث السنة ١٩١٤ سيرون ايضا الدمار الكامل للعالم الشرير الحاضر؛‏ أن محبي البر سينجون الى ارض مطهَّرة.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

 (لا يشتركون في سياسات او حروب اية امة.‏ وهم يزوِّدون الحاجات المادية لعائلاتهم لكنهم يتجنبون مساعي الامور المادية الشرهة للعالم والشهرة الشخصية والانهماك المفرط في الملذات.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

(في السنة ١٩٣١ تبنوا الاسم المؤسس على الاسفار المقدسة شهود يهوه.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل شهود يهوه

( والرؤيا ١٣:‏​١،‏ ٢ تُظهر ان الشيطان يعطي ‹قدرة وعرشا وسلطانا عظيما› لنظام الحكم السياسي العالمي.‏ ودانيال ١٠:‏​١٣،‏ ٢٠ تكشف ان للشيطان رؤساء ابليسيين على الممالك الرئيسية للارض.‏ وافسس ٦:‏١٢ تشير الى هؤلاء بأنهم يشكلون ‹رؤساء،‏ سلاطين،‏ ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر،‏ اجناد الشر الروحية في السماويات.‏›‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الشيطان

(لماذا تُظهر مطبوعات برج المراقبة يسوع على خشبة ويداه فوق رأسه بدلا من اظهاره على الصليب التقليدي؟‏

ان الكلمة اليونانية المنقولة الى «صليب» في كثير من الترجمات العصرية للكتاب المقدس (‏ «خشبة آلام» في ع‌ج)‏ هي «ستافروس.‏» وفي اليونانية الكلاسيكية عنت هذه الكلمة مجرد خشبة مستقيمة او وتد.)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الصليب

(‏«توجد اشكال متنوعة للصلبان في كل مكان على الانصاب التذكارية والقبور المصرية،‏ وتعتبرها مراجع كثيرة رمزا إما الى القضيب [تمثال للعضو الجنسي الذكر] او الجماع.‏ .‏ .‏ .‏ وفي القبور المصرية يوجد كروكس أنساتا [صليب ذو حلقة او مقبض في اعلاه] جنبا الى جنب مع القضيب.‏» —‏ تاريخ موجز لعبادة الجنس (‏لندن،‏ ١٩٤٠)‏،‏ ه‍.‏ كوتنر،‏ ص ١٦،‏ ١٧،‏ انظروا ايضا «الصليب غير المسيحي،‏» ص ١٨٣.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الصليب

(بإعزاز الصليب،‏ يكرم الشخص رمز عبادة مقاومة للاله الحقيقي.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الصليب

(وكما ذُكر في حزقيال ٨:‏١٧ فان اليهود المرتدين ايضا ‹قرَّبوا الغصن الى انف يهوه.‏› فاعتَبر ذلك ‹رجاسة› و ‹اغاظة.‏› ولماذا؟‏ كان هذا «الغصن،‏» يشرح بعض المعلقين،‏ تمثالا للعضو الجنسي الذكر،‏ المستعمل في عبادة القضيب.‏ فكيف لا بد ان ينظر يهوه الى استعمال الصليب،‏ الذي كما لاحظنا كان يُستعمل قديما كرمز في عبادة القضيب؟‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الصليب

( بدانيال ٧ تدل انه يمثل الحكومة البشرية،‏ لا مجرد واحدة منها بل النظام العالمي للحكم السياسي.‏ أما ان الشيطان حاكمه فيتفق مع لوقا ٤:‏٥-‏٧‏،‏ وأيضا مع رؤيا ١٦:‏​١٤،‏ ١٦‏،‏ التي تصف اقوال الشياطين بأنها تقود حكام كل الارض الى حرب ضد الله في هرمجدون.‏ وحكم الشيطان للعالم هو حكم انما يحتمله الله الى ان يحين وقته المعيَّن لبتّ قضية السلطان الكوني.‏)‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل العالم

(كان ابنَ الله الاوحد.‏ الله نفسه شهد لذلك من السموات بصوت مسموع.‏ (‏متى ٣:‏١٧؛‏ ١٧:‏٥‏)‏ وقد عاش هذا الابن سابقا في السماء؛‏ وبواسطته اوجد الله جميع الاشخاص والاشياء المخلوقة الاخرى في الكون كله.)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الفدية

(اذا كان على انسان كامل ان يموت موتا فدائيا فان العدل يمكن ان يسمح لهذه الحياة الكاملة بأن تزوِّد سترا لخطايا اولئك الذين بايمان يقبلون التدبير.‏ وبما ان خطية انسان واحد (‏خطية آدم)‏ كانت سببا لجعل كامل العائلة البشرية خطاة فان الدم المسفوك لانسان كامل آخر (‏وفي الواقع،‏ آدم الثاني)‏،‏ لكونه قيمة معادلة،‏ استطاع ان يسوِّي موازين العدل.‏ ولان آدم كان خاطئا عمدا لم يستطع ان يستفيد)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الفدية

 ويجب الانتباه إلى معتقد هو أن آدم لم يستفد من الفدية

(تقسيم الكتاب المقدس الى جزءين،‏ مقدّرين قيمة العبارات على اساس ما اذا كانت في الجزء «القديم» او «الجديد،‏» لا ينسجم مع الاسفار المقدسة.)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الفردوس

(هل لكل امرئ ‹وقت للموت› مقدَّر مسبقا؟‏

كان هذا الاعتقاد شائعا بين اليونان والرومان.‏ فوفقا للاساطير اليونانية الوثنية كانت الاقدار ثلاث الاهات يغزلن خيط الحياة،‏ يقدِّرن طوله،‏ ويقطعنه.‏

(والجامعة ٣:‏​١،‏ ٢ تتحدث عن ‹وقت للموت.‏› ولكن،‏ اذ تُظهر ان ذلك ليس لحظة ثابتة مقدَّرة مسبقا للفرد،‏ تنصح الجامعة ٧:‏١٧‏:‏ «لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا.‏ لماذا تموت في غير وقتك.‏‏» والامثال ١٠:‏٢٧ تقول:‏ «أما سنو الاشرار فتقصر.‏» والمزمور ٥٥:‏٢٣ يضيف:‏ «رجال الدماء والغش لا ينصفون ايامهم.‏» )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القضاء و القدر

تجاهل عجيب عن عقيدة الأخذ بالأسباب

(اذا كانت لحظة وطريقة موت كل امرئ محدَّدة مسبقا وقت الولادة او ابكر من ذلك فلا تكون هنالك حاجة الى تجنب المرء احوالا خطرة او الى الاعتناء بصحته،‏ والاحتياطات الوقائية لا تغير معدلات الوفيات.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القضاء و القدر

(ماذا يعلل كثيرا من الامور التي تحدث والتي يبدو انه لا يمكن تفسيرها؟‏

جامعة ٩:‏١١‏:‏ «الوقت والعرض [ «الصدفة،‏» اج،‏ ق‌م] يلاقيانهم كافة.‏» (‏وهكذا،‏ ليس بسبب ايّ ادراك مسبق لحياة الشخص،‏ بل بسبب الصدفة قد يصبح ضحية لظروف مشؤومة.‏)‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القضاء و القدر

(عندما خلق الله آدم،‏ هل عرف ان آدم سيخطئ؟‏

هنا ما وضعه الله امام آدم وحواء:‏ «أثمروا واكثروا واملأوا الارض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض.‏» «وأوصى الرب الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تاكل اكلا.‏ وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تاكل منها.‏ لانك يوم تاكل منها موتا تموت.‏» (‏تكوين ١:‏٢٨؛‏ ٢:‏​١٦،‏ ١٧‏)‏ فهل تشجعون اولادكم على القيام بمشروع بمستقبل رائع،‏ عالمين من البداية انه محكوم عليه بالفشل؟‏ وهل تحذرونهم من الضرر في حين تعرفون انكم قد خططتم كل شيء كي يصلوا بالتاكيد الى الخيبة؟‏ هل من المعقول نسب ذلك الى الله؟‏

متى ٧:‏١١‏:‏ «فان كنتم وانتم اشرار [او،‏ «اردياء كما انتم،‏» اج] تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه.‏»‏

لو عيَّن الله مسبقا وعرف مسبقا خطية آدم وكل ما سينتج عنها لعنى ذلك ان الله بخلق آدم ابدأ عمدا كل الشر المرتكب في تاريخ البشر.‏ ولكان هو مصدر كل الحروب،‏ الجريمة،‏ الفساد الادبي،‏ الظلم،‏ الكذب،‏ الرياء،‏ المرض.‏ ولكنَّ الكتاب المقدس يقول بوضوح:‏ «لانك انت لست الها يسر بالشر.‏» (‏مزمور ٥:‏٤‏)‏ «محب الظلم .‏ .‏ .‏ تبغضه نفسه.‏» (‏مزمور ١١:‏٥‏)‏ «الله المنزه عن الكذب.‏» (‏تيطس ١:‏٢‏)‏ «من الظلم و (‏العنف)‏ يفدي [الشخصُ المعيَّنُ من الله كملك مسيّاني] انفسهم ويكرم دمهم في عينيه.‏» (‏مزمور ٧٢:‏١٤‏)‏ «الله محبة.‏» (‏١ يوحنا ٤:‏٨‏)‏ «يحب البر والعدل.‏» —‏ مزمور ٣٣:‏٥‏.‏) )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القضاء و القدر

(هل قضى وقدّر الله ليعقوب وعيسو؟‏

(....)

تكوين ٢٥:‏٢٣‏:‏ «فقال لها [رفقة] الرب في بطنك امتان.‏ ومن احشائك يفترق شعبان.‏ شعب يقوى على شعب.‏ وكبير [عيسو] يُستعبد لصغير [يعقوب].‏» (‏كان يهوه قادرا على قراءة النموذج الوراثي للتوأمين غير المولودين.‏ وربما اخذ ذلك بعين الاعتبار عندما ادرك مسبقا الصفات التي سيطورها كل من الولدين وانبأ بالنتيجة.‏ [‏مزمور ١٣٩:‏١٦‏] ولكن لا يوجد دليل هنا على انه حدَّد مصيرهما الابدي او انه قدَّر مسبقا كيف ستكون نتيجة كل حادث في حياتهما.‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القضاء و القدر

(هل القيامة هي اعادة توحيد نفس غير مادية بالجسد المادي؟‏

طبعا،‏ لكي يكون ذلك ممكنا يجب ان تكون للبشر نفس غير مادية يمكن ان تنفصل عن الجسد المادي.‏ والكتاب المقدس لا يعلِّم شيئا كهذا.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

(عند قيامته من الاموات أُقيم يسوع بجسد روحاني.

(...)

اعمال ١٠:‏​٤٠،‏ ٤١‏:‏ «هذا [يسوع المسيح] اقامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم.‏» (‏لماذا لم يره آخرون ايضا؟‏ لانه كان مخلوقا روحانيا وعندما اتخذ،‏ كما فعل الملائكة في الماضي،‏ اجسادا لحمية ليجعل نفسه منظورا فعل ذلك فقط في حضور تلاميذه‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

(ماذا تعني لوقا ٢٤:‏​٣٦-‏٣٩ في ما يتعلق بالجسد الذي اقيم فيه يسوع؟‏

لوقا ٢٤:‏٣٦–‏​٣٩‏:‏ «وفيما هم [التلاميذ] يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم.‏ فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا.‏ فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم.‏ انظروا يديَّ ورجليَّ اني انا هو.‏ جسّوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي.‏»‏

لا يقدر البشر ان يروا الارواح،‏ لذلك من الواضح ان التلاميذ ظنوا انهم يرون خيالا او رؤيا.‏ (‏قارنوا مرقس ٦:‏​٤٩،‏ ٥٠‏.‏)‏ فأكد لهم يسوع انه لم يكن خيالا،‏ فكانوا يستطيعون ان يروا جسده اللحمي ويستطيعون ان يلمسوه،‏ جاسّين العظام؛‏ وقد اكل ايضا في حضورهم.‏ وعلى نحو مماثل،‏ في الماضي،‏ تجسد الملائكة لكي يراهم الناس؛‏ وقد اكلوا،‏ حتى ان البعض تزوجوا وأنجبوا الاولاد.‏ (‏تكوين ٦:‏٤؛‏ ١٩:‏١-‏٣‏)‏ وبعد قيامته لم يظهر يسوع دائما في الجسد اللحمي نفسه (‏ربما ليقوي في اذهانهم واقع كونه آنذاك روحا)‏،‏ ولذلك لم تجرِ معرفته حالا حتى من عشرائه الاحماء.‏ (‏يوحنا ٢٠:‏​١٤،‏ ١٥؛‏ ٢١:‏٤-‏٧‏)‏ لكنه،‏ بظهوره المتكرر لهم في اجساد مادية ثم قوله وفعله امورا يقرنونها بيسوع الذي يعرفونه،‏ قوَّى ايمانهم بواقع انه اقيم حقا من الاموات.‏

فلو رأى التلاميذ يسوع فعلا في الجسد الذي له الآن في السماء لما اشار بولس في ما بعد الى المسيح الممجَّد بكونه «رسم جوهر [الله]،‏» لان الله روح ولم يكن قط في الجسد.‏ —‏ عبرانيين ١:‏٣‏،‏ قارنوا ١ تيموثاوس ٦:‏١٦‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

(من سيقامون ليشتركوا في الحياة السماوية مع المسيح،‏ وماذا سيفعلون هناك؟‏

لوقا ١٢:‏٣٢‏:‏ «لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت.‏» (‏هؤلاء لا يشملون جميع الذين مارسوا الايمان؛‏ فالعدد محدود.‏ وكونهم في السماء هو لاجل قصد.‏)‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

توضيحهم ل يوحنا ٥:‏​٢٨،‏ ٢٩‏

(مَن ستشملهم القيامة الارضية؟‏

يوحنا ٥:‏​٢٨،‏ ٢٩‏:‏ «لا تتعجبوا من هذا.‏ فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في (‏القبور التذكارية،‏ ع‌ج)‏ صوته [صوت يسوع].‏ (‏فيخرجون،‏ ع‌ج)‏.‏» (‏والكلمة اليونانية المترجمة ‹قبور تذكارية› ليست صيغة الجمع لكلمة «تافوس» [مدفن،‏ مكان دفن فردي] او «آذس» [مدفن عام،‏ المدفن العام للبشر الاموات] ولكنها صيغة الجمع المجرورة لكلمة «منيميون» [تذكار،‏ قبر تذكاري].‏ انها تشدّد على حفظ ذكرى الشخص الميت.‏ ليس اولئك الذين مُحيت ذكراهم في جهنم بسبب الخطايا التي لا تغتفر ولكنّ الاشخاص الذين يتذكرهم الله سيقامون بفرصة الحياة الى الابد.‏ —‏ متى ١٠:‏٢٨،‏ مرقس ٣:‏٢٩،‏ عبرانيين ١٠:‏٢٦،‏ ملاخي ٣:‏١٦‏.‏)‏

اعمال ٢٤:‏١٥‏:‏ «لي رجاء بالله .‏ .‏ .‏ انه سوف تكون قيامة للاموات الابرار والاثمة.‏» (‏اولئك الذين عاشوا بانسجام مع طرق يهوه البارة والناس الذين،‏ بسبب الجهل،‏ عملوا امورا اثيمة سيقامون.‏ والكتاب المقدس لا يجيب عن كل اسئلتنا بخصوص ما اذا كانت ستجري اقامة افراد معيَّنين ماتوا.‏ ولكن يمكننا ان نثق بأن الله،‏ الذي يعرف كل الوقائع،‏ سيعمل بلا محاباة وبعدل ملطَّف بالرحمة دون تجاهل مقاييسه البارة.‏ قارنوا تكوين ١٨:‏٢٥‏.‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

(اذا كان البلايين سيقامون من الاموات،‏ اين سيحيون جميعا؟‏

ان تقديرا تقريبيا لعدد الناس الذين عاشوا على الارض هو ٠٠٠‏,٠٠٠‏,٠٠٠‏,٢٠.‏ وكما رأينا،‏ ليس جميع هؤلاء سيقامون.‏ ولكن،‏ حتى اذا افترضنا انهم سيقامون،‏ يكون هنالك مكان فسيح.‏ ان مساحة برّ الارض في الوقت الحاضر هي حوالى ٠٠٠‏,٠٠٠‏,٥٧ ميل مربع (‏٠٠٠‏,٦٠٠‏,١٤٧ كلم مربع)‏.‏ واذا خُصص نصف ذلك لمقاصد اخرى يكون هنالك ايضا اقل بقليل من أكْر (‏نحو ٣٧‏,٠ هكتار)‏ لكل شخص،‏ مما يمكن ان يزود طعاما اكثر من الكفاية.‏ وفي اصل النقص الحاضر في الاغذية ليس ايّ عجز للارض عن انتاج ما يكفي بل بالاحرى المنافسة السياسية والجشع التجاري.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل القيامة

(فبطريقة عجيبة نقل يهوه قوة حياة ونموذج شخصية ابنه السماوي البكر الى رحم مريم.‏ وقوة الله الفعالة،‏ روحه القدوس،‏ صانت نمو الولد في رحم مريم حتى ان ما وُلد كان انسانا كاملا.‏ —‏ لوقا ١:‏٣٥،‏ يوحنا ١٧:‏٥‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل مريم (‏أم يسوع)‏

عن مريم (‏أم يسوع)‏

(فهي ايضا ورثت الخطية والنقص عن آدم.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل مريم (‏أم يسوع)‏

(كتب المؤرخ الديني اوغسطوس نياندر:‏ «الايمان والمعمودية كانا دائما مرتبطين احدهما بالآخر.‏ وهكذا من المرجح جدا .‏ .‏ .‏ ان ممارسة معمودية الاطفال لم تكن معروفة في هذه الفترة [في القرن الاول] .‏ .‏ .‏ .‏ والاعتراف بها اولا كتقليد رسولي في خلال القرن الثالث هو دليل ضد لا مع قبول اصلها الرسولي.‏» —‏ تاريخ غرس وتدريب الكنيسة المسيحية بواسطة الرسل (‏نيويورك،‏ ١٨٦٤)‏،‏ ص ١٦٢.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل المعمودية

(لماذا يموت الاطفال؟‏

مزمور ٥١:‏٥‏:‏ «هأنذا بالاثم صورت وبالخطية حبلت بي امي.‏» (‏انظروا ايضا ايوب ١٤:‏٤،‏ تكوين ٨:‏٢١‏.‏)‏

رومية ٣:‏٢٣؛‏ ٦:‏٢٣‏:‏ «‏الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله .‏ .‏ .‏ اجرة الخطية هي موت.‏»‏

(...)

جميعا نملك الخطية الموروثة،‏ وجميعنا ناقصون.‏ فقد ولدنا في نظام حيث كل واحد ‏—‏ الصالح والطالح كلاهما —‏ يموت اخيرا.‏ (‏جامعة ٩:‏٥‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الموت

(تعكس عادات معيَّنة الاعتقاد ان الانسان يملك نفسا خالدة تبقى حية بعد موت الجسد،‏ وهكذا يكون على علم بما يفعله الاحياء.‏ ولكنّ الكتاب المقدس يقول:‏ «أما الموتى فلا يعلمون شيئا.‏» (‏جامعة ٩:‏٥‏)‏ وأيضا،‏ «النفس التي تخطئ هي تموت.‏» —‏ حزقيال ١٨:‏٤‏.‏

(...)

كلمة الله تبيّن ان الموتى لا يختبرون الالم ولا السرور.‏ «تخرج روحه فيعود الى ترابه.‏ في ذلك اليوم نفسه تهلك افكاره.‏» (‏مزمور ١٤٦:‏٤‏،‏ انظروا ايضا ٢ صموئيل ١٢:‏​٢٢،‏ ٢٣‏.‏)‏ «محبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد الى الابد في كل ما عمل تحت الشمس.‏» —‏ جامعة ٩:‏٦‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الموت

(هل يجب ان تكون النساء خادمات؟‏

ان اولئك المكلَّفين بالاشراف على الجماعة يجري وصفهم في الكتاب المقدس بأنهم ذكور.‏ والرسل الـ‍ ١٢ ليسوع المسيح كانوا جميعهم ذكورا،‏ واولئك المعيَّنون لاحقا ليكونوا نظارا وخداما مساعدين في الجماعات المسيحية كانوا ذكورا.‏ (‏متى ١٠:‏١-‏٤؛‏ ١ تيموثاوس ٣:‏​٢،‏ ١٢‏)‏ ويجري نصح النساء ان ‹يتعلمن بسكوت في كل خضوع› في اجتماعات الجماعة،‏ بمعنى ان لا يُثرن اسئلة تتحدى الرجال في الجماعة.‏ وعلى النساء ‹ان لا يتكلمن› في اجتماعات كهذه اذا كان ما يمكن ان يقلنه يُظهر نقصا في الخضوع.‏ (‏١ تيموثاوس ٢:‏​١١،‏ ١٢؛‏ ١ كورنثوس ١٤:‏​٣٣،‏ ٣٤‏)‏ وهكذا،‏ مع ان النساء يقمن بمساهمات قيمة في نشاط الجماعة،‏ إلا انه لا يوجد تدبير لهنّ ليشرفن،‏ او ليأخذن القيادة بارشاد الجماعة،‏ عندما يكون الرجال الاكفاء حاضرين.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل النساء

(هل يُظهر الكتاب المقدس ما اذا كان الموتى يختبرون الالم؟‏

جامعة ٩:‏​٥،‏ ١٠‏:‏ «الاحياء يعلمون انهم سيموتون.‏ أما الموتى فلا يعلمون شيئا .‏ .‏ .‏ كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية‏\* التي انت ذاهب اليها.‏» (‏اذا كانوا لا يعلمون شيئا فمن الواضح انهم لا يشعرون بالالم.‏)‏ (‏‏\* ‏«شيول،‏» اق،‏ ق‌م،‏ اج،‏ ك‌ا؛‏ «المدفن،‏» م‌ج،‏ نص؛‏ «الهاوية،‏» دي؛‏ «عالم الاموات،‏» ت‌اح.‏)‏

مزمور ١٤٦:‏٤‏:‏ «تخرج روحه فيعود الى ترابه.‏ في ذلك اليوم نفسه تهلك افكاره.‏‏\*‏‏» (‏‏\* ‏«افكاره،‏» م‌ج،‏ ١٤٥:‏٤ دي؛‏ «مشاريعه،‏» ك‌ا؛‏ «خططه،‏» ق‌م،‏ ت‌اح.‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الهاوية

ق‌م،‏ ت‌اح ،كا مختصر لأسماء ترجمات تم شرح معانيها فى مقدمة الكتاب

(هل هنالك عقاب ابدي للاشرار؟‏

متى ٢٥:‏٤٦‏،‏ تف:‏ «فيذهب هؤلاء الى العقاب [ «القضب،‏» بين؛‏ باليونانية،‏ كولاسين‏] الابدي،‏ والابرار الى الحياة الابدية!‏» (‏ومؤكد اللسانين يستعمل «القطع» بدلا من «العقاب.‏» وتذكر الحاشية:‏ «‏كولاسين ‏.‏ .‏ .‏ مشتقة من كولازو‏،‏ التي تعني،‏ ١-‏ يقطع‏؛‏ كقضب اغصان الاشجار،‏ يشذب.‏ ٢-‏ يردع،‏ يكبح‏.‏ .‏ .‏ .‏ ٣-‏ يُقاصّ،‏ يعاقب.‏ يقطع الفرد من الحياة،‏ او المجتمع،‏ او حتى يردع،‏ تعتبر عقابا؛‏ ‏—‏ ومن ثم نشأ هذا الاستعمال المجازي الثالث للكلمة.‏ وجرى تبني المعنى الاصلي لانه ينسجم اكثر مع الجزء الثاني من الجملة،‏ وهكذا يحافظ على قوة وجمال التباين.‏ فالابرار يذهبون الى الحياة‏،‏ والاشرار الى القطع من الحياة،‏ او الموت.‏ انظروا ٢ تسالونيكي ١:‏٩‏.‏» )‏

٢ تسالونيكي ١:‏٩‏:‏ «الذين سيعاقبون بهلاك ابدي‏\* من وجه الرب ومن مجد قوته.‏» (‏‏\* ‏«خراب ابدي،‏» ت‌اج،‏ اج؛‏ «ضياع الى الابد،‏» ك‌ا؛‏ «يدينهم بعقاب ابدي،‏» نص؛‏ «عقاب ابدي في الهلاك،‏» دي.‏)‏

يهوذا ٧‏:‏ «كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جُعلت عبرة مكابدة عقاب نار ابدية.‏» (‏النار التي اهلكت سدوم وعمورة توقفت عن الاشتعال منذ آلاف السنين.‏ ولكنّ اثر تلك النار كان دائما؛‏ فالمدن لم تُبنَ ثانية.‏ إلا ان دينونة الله لم تكن على مجرد تلك المدن بل ايضا على سكانها الاشرار.‏ وما حدث لهم هو مثال تحذيري.‏ ففي لوقا ١٧:‏٢٩ يقول يسوع انهم ‹هلكوا›؛‏ وتظهر يهوذا ٧ ان الهلاك كان ابديا.‏)‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الهاوية

ومن العجيب أن يقبل الشهود بفكرة التعذيب بالنار فى الدنيا و استحاله للأشرار

(ما هو معنى ‹العذاب الابدي› المشار اليه في الرؤيا؟‏

رؤيا ١٤:‏​٩-‏١١؛‏ ٢٠:‏١٠‏:‏ «ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذَّب بنار وكبريت امام الملائكة القديسين وامام الخروف.‏ ويصعد دخان عذابهم [باليونانية،‏ فاسانيزمو‏] الى ابد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه.‏» «وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذَّبون نهارا وليلا الى ابد الآبدين.‏»‏

ما هو ‹العذاب› الذي تشير اليه هذه الآيات؟‏

من الجدير بالملاحظة انه في الرؤيا ١١:‏١٠ تجري الاشارة الى ‹نبيَّين يعذبان الساكنين على الارض.‏› وعذاب كهذا ينتج من التشهير المذل بواسطة الرسائل التي ينادي بها هذان النبيان.‏ وفي الرؤيا ١٤:‏​٩-‏١١ يقال ان عبّاد «الوحش» المجازي و «صورته» ‹يعذَّبون بنار وكبريت.‏› ان هذا لا يمكن ان يشير الى عذاب واعٍ بعد الموت لان ‹الموتى لا يعلمون شيئا.‏› (‏جامعة ٩:‏٥‏)‏ اذاً ماذا يجعلهم يختبرون عذابا كهذا وهم لا يزالون احياء؟‏ انه المناداة من خدام الله بأن عبّاد ‹الوحش وصورته› سيختبرون الموت الثاني،‏ الذي ترمز اليه «البحيرة المتقدة بنار وكبريت.‏» والدخان،‏ المقترن بهلاكهم الناري،‏ يصعد الى الابد لان الهلاك سيكون ابديا ولن يُنسى ابدا.‏ وعندما تقول الرؤيا ٢٠:‏١٠ ان ابليس سيختبر ‹العذاب الى ابد الآبدين› في «بحيرة النار والكبريت،‏» ماذا يعني ذلك؟

تقول الرؤيا ٢١:‏٨ بوضوح ان «البحيرة المتقدة بنار وكبريت» تعني «الموت الثاني.‏» ولذلك فان ‹تعذيب› ابليس هناك الى الابد يعني انه لن يكون له ايّ تحرير؛‏ فسيجري ردعه الى الابد،‏ وفي الواقع في الموت الابدي.‏ وهذا الاستعمال لكلمة «عذاب» (‏من اليونانية فاسانوس‏)‏ يذكِّر المرء باستعمالها في متى ١٨:‏٣٤‏،‏ حيث تطبَّق الكلمة اليونانية الاساسية ذاتها على ‹سجَّان.‏› —‏ ق‌م،‏ ت‌ا،‏ م‌ل،‏ ع‌ج.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الهاوية

 أعلم أن المقام لا يسع للرد لكن أحب أن انبه لتعبيرات العذاب التى يقول بها هذا النص وغيره من نصوص الجحيم  : يصعد دخان عذابهم ، ولا تكون راحة نهارا وليلا ، وسيعذَّبون نهارا وليلا لا توحي تلك العبارات أبدا بأنها تعني الموت الذى يستوي فيه اليل و النهار و الموت بلا اختبار لحيز الالم لا يمكن وصفه بأنه ليس لا راحة فيه ويصعد فيها دخان عذابهم .ولاحظوا أنه حتى وادي هنوم كان يجرى فيه الاحراق !ولم ذكر أتباع الشيطان من الناس بالموت الثاني أن كانوا ممن لا قيامة لهم أصلا ! و لم َ تنص الشريعة على إحراق بنت الكاهن إن كان التعذيب بالنار لا يعذب به يهوه ولمَ الأمر بتحريق مدن كما فعل يشوع وماذا عن سدوم التى أحرقت بالنار و أما الموت الثاني فيعني الهلاك بسبب الخطية(جهنم) لا الموت فعلا وذلك من استعمالات الموت فى كتبهم لو 15: 11 الى 24 ، الموت الروحي يرجى مراجعة : شهود يهوه و خدعة التنصير الجديد منعا لإطالة

(كان وادي هنوم (‏جهنم)‏ خارج اسوار اورشليم.‏ ولمدة من الوقت كان موقعا للعبادة الصنمية،‏ بما فيها تقديم الاولاد ذبيحة.‏ وفي القرن الاول كانت جهنم تُستعمل كموقد لاحراق قمامة اورشليم.‏ وجثث الحيوانات كانت تطرح في الوادي لتأكلها النيران،‏ التي كان يضاف اليها الكبريت ليساعد على الاحتراق.‏ وجثث المجرمين المقتولين ايضا،‏ الذين كانوا يُعتبرون غير مستحقين الدفن في قبر تذكاري،‏ كانت تطرح في جهنم.‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الهاوية

(«هرمجدون» من تراجمة كثيرين،‏ تعني «جبل مجدّو» او «جبل تجمّع الجنود.‏» ويقرن الكتاب المقدس الاسم،‏ لا بمحرقة نووية،‏ بل بالقتال الكوني القادم،‏ «قتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء.‏» (‏رؤيا ١٦:‏​١٤،‏ ١٦‏)‏ وينطبق هذا الاسم خصوصا على «المكان [باليونانية «توبُن،‏» اي الحالة او الوضع] » الذي يجتمع اليه حكام الارض السياسيون في مقاومة ليهوه وملكوته برئاسة يسوع المسيح.‏ وستظهر مقاومة كهذه باجراء عالمي ضد خدام يهوه على الارض،‏ الممثلين المنظورين لملكوت الله.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل هرمجدون

(استعمال الاسم هرمجدون لا يمكن ان يعني ان الحرب سيجري خوضها في جبل مجدّو حرفي

لا يوجد جبل مجدّو حرفي،‏ وانما اكمة بارتفاع حوالى ٧٠ قدما (‏٢١ م)‏ حيث توجد خرائب مجدّو القديمة.‏

ان الملوك والقوى العسكرية لـ‍ «كل المسكونة» لا يستوعبهم السهل الحرفي اسدرالون عند اسفل مجدّو.‏ فالسهل مثلث الشكل بمجرد طول ٢٠ ميلا (‏٣٢ كلم)‏ وعرض ١٨ ميلا (‏٢٩ كلم)‏ عند الطرف الشرقي.‏ —‏ جغرافيا الكتاب المقدس (‏نيويورك،‏ ١٩٥٧)‏،‏ دنيس بالي،‏ ص ١٤٨.‏

الاسم ملائم بسبب دور مجدّو في التاريخ.‏ فالسهل عند اسفل مجدّو كان موقع حروب حاسمة.‏

(....)

مَن او ماذا سيدمَّر في هرمجدون؟‏

دانيال ٢:‏٤٤‏:‏ «يقيم اله السموات مملكة .‏ .‏ .‏ تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد.‏»‏

(....)

رؤيا ١٩:‏​١٧،‏ ١٨‏:‏ «ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي الى عشاء الاله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم اقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا.‏»‏

١ يوحنا ٢:‏​١٦،‏ ١٧‏:‏ «كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم.‏ والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد.‏»‏

رؤيا ٢١:‏٨‏:‏ «وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني.‏»‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل هرمجدون

(ماذا سيحدث للاولاد الصغار في هرمجدون؟‏

لا يجيب الكتاب المقدس مباشرة عن هذا السؤال،‏ ولسنا نحن الديّانين.‏ ولكنّ الكتاب المقدس يُظهر ان الله يعتبر الاولاد الصغار للمسيحيين الحقيقيين «مقدَّسين.‏» (‏١ كورنثوس ٧:‏١٤‏)‏ ويكشف ايضا انه في الازمنة الماضية عندما اهلك الله الاشرار اهلك كذلك اولادهم الصغار.‏ (‏عدد ١٦:‏​٢٧،‏ ٣٢،‏ حزقيال ٩:‏٦‏)‏ والله لا يريد ان يهلك احد،‏ ولذلك لديه انذار يجري اطلاقه الآن لفائدة الآباء والابناء كليهما.‏ أليس من الحكمة ان يتبع الآباء مسلكا يُنتج النظر الى اولادهم بالرضى من الله الآن وفي هرمجدون على حد سواء؟‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل هرمجدون

(الولادة الثانية

تعريف:‏ ان يولد المرء ثانية يشمل كونه معتمدا في الماء (‏ ‹مولودا من الماء› )‏ ومولودا من روح الله (‏ ‹مولودا من .‏ .‏ .‏ الروح› )‏،‏ صائرا بالتالي ابنا لله برجاء الاشتراك في ملكوت الله.‏ (‏يوحنا ٣:‏٣-‏٥‏)‏ حصل يسوع على هذا الاختبار،‏ وكذلك الـ‍ ٠٠٠‏,١٤٤ الوارثون معه للملكوت السماوي.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الولادة الثانية

(فقط الاشخاص ‹المولودون (‏ثانية)‏،‏› والصائرون بالتالي ابناء الله،‏ يمكن ان يشتركوا في الملكوت السماوي

يوحنا ١:‏​١٢،‏ ١٣‏:‏ «واما كل الذين قبلوه [يسوع المسيح] فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه.‏ الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله.‏» (‏ «كل الذين قبلوه» لا تعني كل البشر الذين آمنوا بالمسيح.‏ لاحظوا مَن تجري الاشارة اليهم

(...)

ماذا سيفعلون في السماء؟‏

رؤيا ٢٠:‏٦‏:‏ «سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة.‏»‏

١ كورنثوس ٦:‏٢‏:‏ «ألستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم.‏»‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل الولادة الثانية

(يسوع المسيح

تعريف:‏ ابن الله الوحيد،‏ الابن الوحيد الذي اوجده يهوه وحده.‏ هذا الابن هو بكر كل خليقة.‏ وبواسطته خُلقت كل الاشياء الاخرى في السماء وعلى الارض.‏ وهو ثاني اعظم شخصية في الكون.‏ وهذا الابن هو الذي ارسله يهوه الى الارض ليقدم حياته فدية عن الجنس البشري،‏ فاتحا بذلك الطريق الى الحياة الابدية لذرية آدم الذين يمارسون الايمان.‏ وهذا الابن ذاته،‏ الذي رجع الى المجد السماوي،‏ يحكم الآن ملكا بسلطة اهلاك جميع الاشرار وانجاز قصد ابيه الاول للارض)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

عن يو 17: 3

 (‏لاحظوا ان يسوع لم يشر الى نفسه بل الى ابيه في السماء بصفته «الاله الحقيقي وحدك.‏» )‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(وبسبب مركزه الفريد في ما يتعلق بيهوه ففي يوحنا ١:‏​١٨ (‏ع‌ج)‏ تجري الاشارة الى يسوع بصفته «الاله المولود الوحيد.‏» (‏انظروا ايضا رذ،‏ با.‏)‏ واشعياء ٩:‏٦ ايضا تصف يسوع نبويا بصفته «الها قديرا،‏» ولكن ليس بصفته الله القادر على كل شيء.‏ كل ذلك هو على انسجام مع وصف يسوع بأنه «اله،‏» او «الهي،‏» في يوحنا ١:‏١ (‏ع‌ج،‏ ت‌ا)‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(يسوع نفسه لم يدَّعِ قط انه الله بل بالاحرى «‏ابن الله.‏» (‏يوحنا ١٠:‏٣٦‏،‏ الحرف الاسود مضاف.‏)‏ فيسوع كان مرسلا الى العالم من الله؛‏ ولذلك بواسطة هذا الابن الوحيد كان الله مع الجنس البشري.‏ —‏ يوحنا ٣:‏١٧؛‏ ١٧:‏٨‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(العبارة «ابن الله» تختلف كثيرا عن «الله الابن.‏» )‏

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(هل كان ليسوع وجود سماوي قبل ان يصير انسانا؟‏

كولوسي ١:‏١٥–‏​١٧‏:‏ «الذي هو [يسوع] صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة.‏ .‏ .‏ .‏ الكل به وله قد خُلق.‏ الذي هو قبل كل شيء.‏»‏

يوحنا ١٧:‏٥‏:‏ « [في الصلاة قال يسوع:‏] مجدني انت ايها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.‏» (‏ايضا يوحنا ٨:‏٢٣‏)‏ )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

نقد لمعقد الخلقدونيين فى القيامة بالجسد

(ايضاح:‏ اذا دفع رجل دينا عن صديق ولكنه بعدئذ على الفور اخذ المال فمن الواضح ان الدين يستمر.‏ وكذلك،‏ عندما اقيم،‏ لو استرد يسوع جسده البشري من لحم ودم،‏ الذي كان قد قدمه ذبيحة لدفع ثمن الفدية،‏ ايّ تأثير يكون لذلك في التدبير الذي كان يصنعه لتحرير الاشخاص الامناء من دين الخطية؟‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

ويتابع الشهود

(صحيح ان يسوع ظهر في شكل مادي لتلاميذه بعد قيامته.‏ ولكن،‏ في مناسبات معيَّنة،‏ لماذا لم يعرفوه في البداية؟‏ (‏لوقا ٢٤:‏​١٥-‏٣٢،‏ يوحنا ٢٠:‏​١٤-‏١٦‏)‏ وفي احدى المناسبات،‏ لفائدة توما،‏ ظهر يسوع بالدليل المادي لآثار مسمار في يديه وجرح حربة في جنبه.‏ ولكن كيف كان ممكنا له في تلك المناسبة ان يَظهر فجأة في وسطهم مع ان الابواب كانت مغلقة؟‏ (‏يوحنا ٢٠:‏​٢٦،‏ ٢٧‏)‏ من الواضح ان يسوع اتخذ اجسادا في هذه المناسبات،‏ كما فعلت الملائكة في الماضي عند الظهور للبشر.‏ والتخلص من جسد يسوع المادي في وقت قيامته لم يقدم مشكلة لله.‏ وبشكل ممتع،‏ مع ان الجسد المادي لم يتركه الله في القبر (‏وكما يتضح لتقوية اقتناع التلاميذ بأن يسوع قد اقيم حقا)‏،‏ فان الاكفان التي لُفَّ بها كانت متروكة هناك؛‏ إلا ان يسوع المقام ظهر دائما بلباس كامل.‏ —‏ يوحنا ٢٠:‏​٦،‏ ٧‏.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(هل يسوع المسيح هو الشخص نفسه ميخائيل رئيس الملائكة؟‏

اسم ميخائيل هذا يَظهر خمس مرات فقط في الكتاب المقدس.‏ والشخص الروحاني المجيد الذي يحمل الاسم يشار اليه بـ‍ «واحد من الرؤساء الاولين،‏» «الرئيس العظيم القائم لبني شعبك [دانيال]،‏» وب‍ «رئيس الملائكة.‏» (‏دانيال ١٠:‏١٣؛‏ ١٢:‏١،‏ يهوذا ٩‏)‏ وميخائيل يعني «من هو مثل الله؟‏» والاسم كما يتضح يشير الى ميخائيل بصفته الشخص الذي يأخذ القيادة في تأييد سلطان يهوه واهلاك اعداء الله.‏

في ١ تسالونيكي ٤:‏١٦‏،‏ ان امر يسوع المسيح بابتداء القيامة موصوف بـ‍ «صوت رئيس ملائكة،‏» ويهوذا ٩ تقول ان رئيس الملائكة هو ميخائيل.‏ فهل يكون ملائما تشبيه هتاف يسوع بذاك الذي لشخص اقل في السلطة؟‏ من المنطقي،‏ اذاً،‏ ان ميخائيل رئيس الملائكة هو يسوع المسيح.‏ (‏وبشكل ممتع فان العبارة «رئيس ملائكة» ليست موجودة ابدا بصيغة الجمع في الاسفار المقدسة،‏ الامر الذي يدل على ان هنالك واحدا فقط.‏)‏

تقول الرؤيا ١٢:‏​٧-‏١٢ ان ميخائيل وملائكته يحاربون الشيطان ويطرحونه وملائكته الاشرار من السماء في ما يتعلق بمنح السلطة الملكية للمسيح.‏ ويجري وصف يسوع في ما بعد كمن يقود اجناد السماء في حرب ضد امم العالم.‏ (‏رؤيا ١٩:‏​١١-‏١٦‏)‏ أليس معقولا ان يكون يسوع ايضا الشخص الذي يتخذ الاجراء ضد الشخص الموصوف بـ‍ «رئيس هذا العالم،‏» الشيطان ابليس؟‏ (‏يوحنا ١٢:‏٣١‏)‏ ودانيال ١٢:‏١ تقرن ‹قيام ميخائيل› ليعمل بسلطة بـ‍ «زمان ضيق لم يكن منذ كانت امة الى ذلك الوقت.‏» ان ذلك يلائم بالتاكيد اختبار الامم حين يتخذ المسيح كمنفذ سماوي للاحكام اجراء ضدهم.‏ ولذلك يشير الدليل الى ان ابن الله كان معروفا بميخائيل قبل اتيانه الى الارض وهو معروف ايضا بهذا الاسم منذ رجوعه الى السماء حيث يقيم كابن روحاني ممجد لله.‏) )

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يسوع المسيح

(كيف نظر المسيحيون الاولون واليهود في ازمنة الكتاب المقدس الى احتفالات يوم الميلاد؟‏

‏«ان فكرة الاحتفال بيوم الميلاد كانت بعيدة عن آراء المسيحيين في تلك الفترة بصورة عامة.‏» —‏ تاريخ الديانة المسيحية والكنيسة،‏ خلال القرون الثلاثة الاولى (‏نيويورك،‏ ١٨٤٨)‏،‏ اوغسطوس نياندر (‏ترجمة هنري جون روز)‏،‏ ص ١٩٠.‏

‏«نظر العبّاد العبرانيون في وقت لاحق الى الاحتفال بأيام الميلاد كجزء من العبادة الصنمية،‏ وهي نظرة تعززها بشدة ما شاهدوه من الطقوس الشائعة المقترنة بتلك الايام.‏» —‏ القاموس الملوكي للكتاب المقدس (‏لندن،‏ ١٨٧٤)‏،‏ لواضعه باتريك فيربايرن،‏ المجلد ١،‏ ص ٢٢٥.‏

ما هو اصل العادات الشائعة المقترنة باحتفالات يوم الميلاد؟‏

‏«ان العادات المختلفة التي بها يحتفل الناس اليوم بأيام ميلادهم لها تاريخ طويل.‏ فأصلها يكمن في حيز السحر والدين.‏ وعادات تقديم التهنئات واهداء الهدايا والاحتفال —‏ مكمَّلا بالشموع المضاءة —‏ في الازمنة القديمة كان يُقصَد منها ان تحمي المحتفل بيوم ميلاده من الابالسة وتضمن امنه للسنة المقبلة.‏ .‏ .‏ .‏ وحتى القرن الرابع رفضت المسيحية احتفال يوم الميلاد كعادة وثنية.‏» —‏ شفبيشي تسايتونغ (‏ملحق مجلة تسايت اوند فلت)‏،‏ ٣⁄‏٤ نيسان ١٩٨١،‏ ص ٤.‏)

المباحثة من الأسفار المقدسة ،فصل يوم الميلاد