1 أكتوبر 2023 الراعي كريس أوياكيلومي

جسده اتكسر من أجلك

"أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ. الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ، لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا."(يوحنا 5:15).

*الليلة التي أدلى فيها يسوع بالعبارة أعلاه كانت نفس الليلة التي تعرض فيها للخيانة. سجلت جميع الأناجيل الأحداث التي حدثت في تلك الليلة. ركزت الأناجيل المتناظرة – متى، ومرقس، ولوقا – على شركة يسوع مع تلاميذه، بينما ركز يوحنا على بعض التعاليم المهمة التي أعطاها يسوع من الإصحاح الثالث عشر وحتى الإصحاح السادس عشر. لقد كانت بالفعل ليلة طويلة.*

لقد حدث شيء مهم خلال كسر الخبز الذي حدث في وقت مبكر من الليل. ويعطينا بولس، بالوحي، بصيرة ثاقبة لهذا الأمر: "... إِنَّ الرَّبَّ **يَسُوعَ** فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْلِمَ فِيهَا، أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ فَكَسَّرَ، وَقَالَ: «خُذُوا كُلُوا هذَا هُوَ جَسَدِي الْمَكْسُورُ لأَجْلِكُمُ. اصْنَعُوا هذَا لِذِكْرِي». كَذلِكَ الْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَمَا تَعَشَّوْا، قَائِلاً: «هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي. اصْنَعُوا هذَا كُلَّمَا شَرِبْتُمْ لِذِكْرِي». "(1كورنثوس 23:11-25). قال يسوع لتلاميذه: "كلوا جسدي المكسور لأجلكم". هذا كان خبز الحياة الذي إن أكله أحد يحيا إلى الأبد (يوحنا 51:6).

*وبعد قليل قال لهم:"أنا الكرمة وأنتم الأغصان." لم يكن هذا تعليمًا عاديًا؛ ولم يكن يتكلم بشكل تديني. هذه العلاقة المجيدة جاءت عندما كسرا الخبز وشربا الكأس، أي جسده ودمه.*

*وفي تلك الليلة، أدخلهم في نوع جديد من العلاقة لم يكن موجودًا من قبل. والآن، في هذه الوحدة معهم، توجه إلى الصليب بدل عنهم. هل ترى لماذا لم تعد هناك حاجة لأن تُكسر بعد الآن؟*

*ليس من الضروري أن يولد طفلك مريضاً. لا يوجد سبب لإصابتك بمرض السكري، أو الإصابة بمشاكل في القلب، أو السرطان، أو الربو، أو حتى الأنفلونزا؛ كُسر جسده من أجلك. ماذا لو شعرت بأعراض في جسمك؟ ولهذا قال لنا: "... اصنعوا هذا لذكري". لذلك، عندما تتناول، أنت تقول: "لم أنس أن جسده مكسور من أجلي. أنا أرفض أن أكون مريضاً! أنا أعلن الصحة الإلهية لجسدي”. هللويا!*

صلاة

*أشكرك، أيها الآب السماوي المبارك، على محبتك التي لا تُحصى بإرسال يسوع ليكون كفارة لخطيتي. أنا حر من المرض، والسقم، وكل أشكال الوجع بسبب جسده المكسور من أجلي. أنا اسلك بصحة، وقوة ونصرة، متأصلًا في كلمتك وموجهًا بروحك. أنا أحمل ثمرًا كثيرًا، وأجلب المجد لاسمك. آمين.*

**دراسة أخرى:**

1كورنثوس 23:11-26 " لأَنَّنِي تَسَلَّمْتُ مِنَ الرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضًا: إِنَّ الرَّبَّ يَسُوعَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْلِمَ فِيهَا، أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ فَكَسَّرَ، وَقَالَ: «خُذُوا كُلُوا هذَا هُوَ جَسَدِي الْمَكْسُورُ لأَجْلِكُمُ. اصْنَعُوا هذَا لِذِكْرِي». كَذلِكَ الْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَمَا تَعَشَّوْا، قَائِلاً: «هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي. اصْنَعُوا هذَا كُلَّمَا شَرِبْتُمْ لِذِكْرِي». فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ."

يوحنا 51:6-56 " أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هذَا الْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى الأَبَدِ. وَالْخُبْزُ الَّذِي أَنَا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالَمِ». فَخَاصَمَ الْيَهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ: «كَيْفَ يَقْدِرُ هذَا أَنْ يُعْطِيَنَا جَسَدَهُ لِنَأْكُلَ؟» فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ. مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ، لأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَق وَدَمِي مَشْرَبٌ حَق. مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ. "

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

أفسس 10:6-24 و أشعياء 31-32

يوحنا 12:2-25 و 1ملوك 6

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

2 أكتوبر 2023 الراعي كريس أوياكيلومي

حلق عالياً

"مُبَارَكٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى **يَهْوِهْ**، وَكَانَ **يَهْوِهْ** مُتَّكَلَهُ (رجاؤه) ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى مِيَاهٍ، وَعَلَى نَهْرٍ تَمُدُّ أُصُولَهَا (جذورها)، وَلاَ تَرَى إِذَا جَاءَ الْحَرُّ، وَيَكُونُ وَرَقُهَا أَخْضَرَ، وَفِي سَنَةِ الْقَحْطِ (الجفاف)لاَ تَخَافُ (لا تهتم)، وَلاَ تَكُفُّ عَنِ الإِثْمَارِ.*"(إرميا 7:17-8).*

*عندما يقول لك شخص ما: "الأشياء باهظة الثمن الآن. لقد ارتفعت الأسعار." ابتسم وقل: "لقد أرتفعت أنا فتجاوزت الأسعار. لقد صعدت إلى ما هو أبعد من التضخم”. يجب أن تكون هذه هي عقليتك دائمًا.*

*من الخبرة، عرفنا أن أسعار السلع والمنتجات ستستمر دائمًا في الارتفاع. لقد كانت الصرخة دائمًا هي أن الأشياء أصبحت أكثر تكلفة. لذا، إذا حدث ذلك مرة أخرى، فلماذا تهتم؟ فلا يزعجك هذا، لأنك من نسل إبراهيم. حياتك مختلفة.*

*لقد اكتشفت في الكتاب أن شعب الإله ينتعش دائمًا في الأوقات الصعبة. لقد نجح إسحق في وسط الظروف الاقتصادية القاسية للغاية (تكوين 26). لا تنزعج؛ فقط ارفع معاييرك إلى أعلى؛ ارتفع أعلى من قوى السوق العالمية. دع ذهنك يحلق خارج البلد الذي تعيش فيه. فكر في مدى عظمة الإله، وما يمكنه أن يفعل بك ومن خلالك.*

*نحن نضيء بإشراق أكثر في الظلام. عندما يكون كل شيء مضيئًا، لن يتم ملاحظة ضوء الجميع. ولكن عندما يحل الظلام، سيتم ملاحظة حتى الوميض الخافت؛ كل ضوء يضيء في الظلام. يقول الكتاب :* "لأَنَّهُ هَا هِيَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الأَرْضَ وَالظَّلاَمُ الدَّامِسُ الأُمَمَ. أَمَّا عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ **يَهْوِهْ**، وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى."(*إشعياء 2:60). لقد حان وقتك لتشرق!*

*يقول الكتاب :* "وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ **الْإِلَهَ**، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ (هدفه)."(*رومية 28:8). عندما يرتفع التضخم وترتفع أسعار السلع، لا تبكي أو تشتكي. لن يؤدي ذلك إلا إلى خلق الفرص لك لأن إيمانك سيوفر لك المال الذي تحتاجه. لا يعتمد ازدهارك على ما تدفعه لك شركتك أو الفرص المتاحة في بلدك؛ إن ازدهارك هو نتيجة لشخصيتك: وريث الإله ووارث مع المسيح.*

الصلاة

*أبويا الغالي، اقر أنني أتفوق على التضخم والاهتزازات المالية. كلمتك تمكنني من الازدهار بغض النظر عن الظروف الخارجية، لأنك مصدري الحقيقي. أنا لست ضحية لاقتصاد بلدي. أنا من بين أولئك الذين يخلقون الفرص للآخرين. لقد تغلبت بالفعل على العالم وأنظمته، لذلك أنا أملك في الحياة، باسم يسوع. آمين.*

دراسة أخرى:

*رومية 37:8* " وَلكِنَّنَا فِي هذِهِ جَمِيعِهَا (بالرغم من كل هذا) يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي (المسيح) أَحَبَّنَا (حتى إنه مات من أجلنا)."

مزمور 25:37 " أَيْضًا كُنْتُ فَتىً وَقَدْ شِخْتُ، وَلَمْ أَرَ صِدِّيقًا تُخُلِّيَ عَنْهُ، وَلاَ ذُرِّيَّةً لَهُ تَلْتَمِسُ خُبْزًا."

فيلبي 19:4 " فَيَمْلأُ (يُسدد بوفرة) **إِلَهِي** كُلَّ احْتِيَاجِكُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ فِي الْمَجْدِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلبي 1:1-30 و أشعياء 33-34

يوحنا 1:3-8 و 1ملوك 7

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

3 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

ضع ثقتك في الكلمة

"بِالإِيمَانِ نُوحٌ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ عَنْ أُمُورٍ لَمْ تُرَ بَعْدُ خَافَ، فَبَنَى فُلْكًا لِخَلاَصِ بَيْتِهِ، فَبِهِ دَانَ الْعَالَمَ، وَصَارَ وَارِثًا لِلْبِرِّ الَّذِي حَسَبَ الإِيمَانِ."(*عبرانيين 7:11).*

*يخبرنا الكتاب كيف أمر الرب نوح أن يبني فلكًا لأنه كان على وشك أن يدمر الأرض بطوفان عظيم. غرق كل الناس والحيوانات على وجه الأرض وغمرت مدن بأكملها في الفيضان. ومع ذلك، فإن طوفان الدينونة ذاته الذي جاء ليهلك الأشرار حمل فلك نوح؛ لقد انقذ البار!*

*وبينما تضرب فيضانات التضخم، والكوارث، والعنف العالم في هذه الأيام الأخيرة، ارفض أن تقلق أو تخاف. ما تحتاجه لتعيش منتصرًا هو إيداع كلمة الإله في روحك. عليك أن تعرف الكلمة وتمتلكها في داخلك. بالكلمة بداخلك، نجاحك مضمون بغض النظر عما يحدث حولك.*

*يقول في رسالة كولوسي 3: 16* " لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً.."*هذا كل شيء! اغمر روحك بالكلمة وستبقى طافياً مثل سفينة نوح، وستكون الظروف المسؤولة عن إغراق الأعمال والمهن والأموال هي السبب وراء ترقيتك.*

*فيضانات الكوارث الاقتصادية والطبيعية في العالم ليست ضدك. خطط لك الإله الترقية والازدهار. لقد خطط بالفعل أنك ستحقق النجاح بغض النظر عما يحدث حولك. تذكر إسحاق: لقد حصد مئة ضعف حتى عندما كان هناك مجاعة.*

*لقد تم تعيينك لتزدهر في وقت التضخم. هذه هي حياتك كمسيحي. دع ثقتك تكمن فقط في مقدار كلمة المسيح التي لديك في داخلك والتي تعيش بها، وليس في مقدار المال الذي لديك في حسابك المصرفي. عندما تسمح للكلمة بالسيطرة عليك، فإنها ستمنحك عقلية المنتصر بحيث بغض النظر عما يحدث، ستبقى في الأعلى فقط.*

أُقِر وأعترف

*إن فتح كلمة الإله يغمر قلبي بالنور ويحضر التألق والجمال إلى حياتي. أنا لا أقلق من المصاعب، والتضخم والشر في عالم اليوم لأنهم ليسوا ضدي! لقد صعدت فوق اقتصاديات هذا العالم! أنا في مكان ميراثي في المسيح يسوع، حيث أزدهر باستمرار. هللويا!*

دراسة أخرى:

مزمور 1:1-3 " طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الأَشْرَارِ، وَفِي طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ، وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يَجْلِسْ. لكِنْ فِي نَامُوسِ يَهْوِهْ مَسَرَّتُهُ، وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلاً. فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ (موسمه)، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ."

يشوع 8:1 " لاَ يَبْرَحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلاً، لِكَيْ تَتَحَفَّظَ (تلاحظ ما تفعله) لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ. لأَنَّكَ حِينَئِذٍ تُصْلِحُ طَرِيقَكَ (تجعل طريقك مزدهراً) وَحِينَئِذٍ تُفْلِحُ (تنجح)."

إرميا 7:17-8 "مُبَارَكٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى يَهْوِهْ، وَكَانَ يَهْوِهْ مُتَّكَلَهُ (رجاؤه ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى مِيَاهٍ، وَعَلَى نَهْرٍ تَمُدُّ أُصُولَهَا (جذورها)، وَلاَ تَرَى إِذَا جَاءَ الْحَرُّ، وَيَكُونُ وَرَقُهَا أَخْضَرَ، وَفِي سَنَةِ الْقَحْطِ (الجفاف)لاَ تَخَافُ (لا تهتم)، وَلاَ تَكُفُّ عَنِ الإِثْمَارِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلبي 1:2-18 و أشعياء 35-37

يوحنا 9:3-21 و 1ملوك 8

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

4 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

اختر أن تفوز

" أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ. قَدْ جَعَلْتُ قُدَّامَكَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ. الْبَرَكَةَ وَاللَّعْنَةَ. فَاخْتَرِ الْحَيَاةَ لِكَيْ تَحْيَا أَنْتَ وَنَسْلُكَ، " (تثنية 19:30)..

أحد الخيارات المهمة التي عليك اتخاذها في الحياة هو الفوز دائمًا. اختر أن تربح. عندما تختار الربح، لن يتمكن أي شيء في العالم من إيقافك. لكن أول شيء هو أن تتخذ هذا القرار، لأنه ليس كل شخص يختار الفوز.

يعيش بعض الناس حياتهم على أمل أن تسير الأمور على ما يرام؛ إنهم لا يفكرون بوعي في الفوز. مثل هؤلاء الناس يقولون: "حسنًا، إذا كنت محظوظًا، فسوف أنجح". لا! لا تنتظر الحظ. أولاد الإله لا يأملون في الحظ أو يسيرون حسب الحظ؛ نحن نسلك في نعمة الإله وبركاته.

ويقول البعض الآخر: "لن أختار أي شيء، الفوز أو الخسارة". إذا لم تختر الفوز، فإنك قد اخترت الفشل. كيف يمكنك مساعدة الآخرين إذا لم تختر الفوز؟ إن عدد الفقراء في العالم أكبر من عدد الأغنياء، وعدد الأشخاص الذين يعانون أكثر من الأصحاء والمزدهرين. إذا لم تكن مزدهرًا، فلن تتمكن من مساعدة الآخرين على أن يصبحوا مزدهرين.

الأشخاص الذين هم في الأعلى فقط هم الذين يمكنهم مساعدة أولئك الذين هم في الأسفل ليصعدوا. إذن، أين تريد أن تكون في الحياة؟ في أي اتجاه تريد أن تعيش؟ لقد اكتشفت من الكتاب أن الإله أعطانا الحق في الاختيار ويشير أيضًا إلى الخيار الصحيح والأفضل لنا أن نختار.

لاحظ أنه في الشاهد الافتتاحي، لم يقل، "اختر ما تظن أنه مناسب"؛ لا! فهو يرينا ما هو الأفضل، ويخبرنا أن نختاره. يمكنك اختيار الفوز في أي مرحلة تكون فيها في الحياة.

هل أنت طالب؟ هل تعمل أو لديك عمل تجاري؟ قم بالاختيار لتكون الأفضل وتحقق أعلى مستوى ممكن من النجاح. سيأخذك الإله من خطوة إلى أخرى في رحلة النجاح إلى الأمام و التقدم.

صلاة

أبويا الغالي، اخترت أن أسير في طرقك وأجعل أفكاري، وكلماتي، وأفعالي تتوافق مع إرادتك. أنا لا يحكمني الحظ أو الصدفة. بل اسلك في طريق النصرة، والترقية، والقوة، والصحة، والتميز، بينما أبحر في طريقي خلال الحياة بكلمتك، لحمد ومجد اسمك. آمين.

**دراسة أخرى:**

تثنية 19:30 " أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ. قَدْ جَعَلْتُ قُدَّامَكَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ. الْبَرَكَةَ وَاللَّعْنَةَ. فَاخْتَرِ الْحَيَاةَ لِكَيْ تَحْيَا أَنْتَ وَنَسْلُكَ،"

1صموئيل 32:17-37 " فَقَالَ دَاوُدُ لِشَاوُلَ: «لاَ يَسْقُطْ قَلْبُ أَحَدٍ بِسَبَبِهِ. عَبْدُكَ يَذْهَبُ وَيُحَارِبُ هذَا الْفِلِسْطِينِيَّ». فَقَالَ شَاوُلُ لِدَاوُدَ: «لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى هذَا الْفِلِسْطِينِيِّ لِتُحَارِبَهُ لأَنَّكَ غُلاَمٌ وَهُوَ رَجُلُ حَرْبٍ مُنْذُ صِبَاهُ». فَقَالَ دَاوُدُ لِشَاوُلَ: «كَانَ عَبْدُكَ يَرْعَى لأَبِيهِ غَنَمًا، فَجَاءَ أَسَدٌ مَعَ دُبٍّ وَأَخَذَ شَاةً مِنَ الْقَطِيعِ، فَخَرَجْتُ وَرَاءَهُ وَقَتَلْتُهُ وَأَنْقَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَلَمَّا قَامَ عَلَيَّ أَمْسَكْتُهُ مِنْ ذَقْنِهِ وَضَرَبْتُهُ فَقَتَلْتُهُ. قَتَلَ عَبْدُكَ الأَسَدَ وَالدُّبَّ جَمِيعًا. وَهذَا الْفِلِسْطِينِيُّ الأَغْلَفُ يَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمَا، لأَنَّهُ قَدْ عَيَّرَ صُفُوفَ **الإله** الْحَيِّ». وَقَالَ دَاوُدُ: «**يَهْوِهْ** الَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ الأَسَدِ وَمِنْ يَدِ الدُّبِّ هُوَ يُنْقِذُنِي مِنْ يَدِ هذَا الْفِلِسْطِينِيِّ». فَقَالَ شَاوُلُ لِدَاوُدَ: «اذْهَبْ وَلْيَكُنِ **يَهْوِهْ** مَعَكَ»."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلبي 19:2-1:3-11 و أشعياء 38-39

يوحنا 22:3-36 و 1ملوك 9

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

5 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

توقع أشياء جيدة كل يوم

"وَأَمَّا **يَسُوعُ** فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عِنْدَ **الْإِلَهِ** وَالنَّاسِ."(لوقا 52:2).

هناك أشخاص لا يتوقعون نتائج جيدة في حياتهم. لقد اعتادوا على المعاناة، والصراع ورؤية الفشل والركود لدرجة أنهم لم يتوقعوا المزيد. إنهم لا يتوقعون أبدًا أن حياتهم يمكن أن تكون أفضل. لم يتعلموا أن يتوقعوا الأشياء الجميلة؛ ولم يتعلموا الاستفادة من نعمة الإله ومجده المتاحين لجميع الذين هم في المسيح يسوع.

يخبرنا الشاهد الافتتاحي كيف كان يسوع ينمو في الحكمة، وينمو في القامة، وأيضاً في النعمة عند الإله والناس. ومن الناس ما زادوا إلا في قامتهم دون أن يزدادوا في الحكمة والنعمة. لا تكتفي بالنمو في قامتك فحسب؛ انمو في الحكمة والنعمة. قِر دائمًا: "أنا أتزايد"!

نعم! كن على يقين بأن الإله يوفقك. توقع أن يتم توجيه النعمة إليك من الإله والناس. توقع أن تسلك دائمًا في الفرص الإلهية. من الجيد أن نعمل بجد، ولكن تذكر ما يقوله الكتاب : "لَيْسَ أَنَّنَا كُفَاةٌ (مؤهلون ولنا إمكانية كافية) مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا (أن نكوِّن أحكاماً شخصية أو نعلن أو نحسب أي شيء كأنه مِن أنفسنا)، بَلْ كِفَايَتُنَا (قوتنا وإمكانيتنا) مِنَ **الْإِلَهِ**،"(2كورنثوس 5:3).

علاوة على ذلك، لا يقول الكتاب عن أعمال حتى لا يفتخر أحد (أفسس 2: 9)؛ ولا يتعلق الأمر بمجهودك الشاق، بل بنعمة الإله. لذلك، كن دائمًا في حالة توقع مع الإله؛ توقع الأشياء الجيدة لأنك ابن الإله، ابن النعمة. نعمته غزيرة بوفرة على حياتك.

توقع البركات كل يوم. يقول الكتاب أنه يحملنا بالمميزات كل يوم (مزمور 19:68)؛ يفعل ذلك كل يوم. يقول مزمور 33: 5: ". امْتَلأَتِ الأَرْضُ مِنْ رَحْمَة (خير)ِ **يَهْوِهْ**."". لمن الخير؟ إنه لك! لذلك توقع أشياء جيدة كل يوم. اعلن باستمرار عن عمل الإله في حياتك.

أُقِر وأعترف

بأن إيماني حي وفعال، ومستعد دائمًا للاستقبال، وأتوقع دائمًا نتائج جيدة. أنا اسلك في النعمة والفرص الإلهية اليوم. أنا مدرك أن الإله يحب أن يوفقني دائمًا ويُسر أن يفعل الأشياء الجيدة من أجلي. مدرك أنني أسير في بركة إبراهيم. آمين.

**دراسة أخرى:**

مزمور 12:5 " لأَنَّكَ أَنْتَ تُبَارِكُ الصِّدِّيقَ (البار) يَا **يَهْوِهْ**. كَأَنَّهُ بِتُرْسٍ تُحِيطُهُ بِالرِّضَا (الرأفة - النعمة)."

أمثال 4:3 "فَتَجِدَ نِعْمَةً وَفِطْنَةً صَالِحَةً فِي أَعْيُنِ **الإله** وَالنَّاسِ."

مزمور 11:84 " لأَنَّ **يَهْوِهْ**، **الْإِلَهَ** شَمْسٌ وَمِجَنٌّ. **يَهْوِهْ** يُعْطِي رَحْمَةً وَمَجْدًا. لاَ يَمْنَعُ خَيْرًا عَنِ السَّالِكِينَ بِالْكَمَالِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلبي 12:3-1:4-3 و أشعياء 40-41

يوحنا 1:4-9 و 1ملوك 10-11

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

6 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

من أنت الآن؟

"اُنْظُرُوا أَيَّ حُبٍّ أَعْطَانَا *الآبُ* حَتَّى نُدْعَى أَوْلاَدَ **الْإِلَهِ** !مِنْ أَجْلِ هذَا لاَ يَعْرِفُنَا الْعَالَمُ، لأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ." (1يوحنا 1:3).

إن كلمة "أولاد" في الشاهد الافتتاحي هي من الكلمة اليونانية "teknon تيكنون"، والتي تشير في المقام الأول إلى المولود من أبوين. نحن أولاد الإله لأننا ولدنا من الإله. قد لا يدرك العالم ذلك، لكنه حقيقي رغم ذلك. ولهذا السبب يقول: "... مِنْ أَجْلِ هذَا لاَ يَعْرِفُنَا الْعَالَمُ، لأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ." (1يوحنا 1:3).

لم يتعرف العالم على يسوع عندما جاء؛ اعتقد الناس أنه كان رجلاً عاديًا. يقول الكتاب أن يسوع مولود من الإله (أعمال 33:13)؛ وينطبق الشيء نفسه علينا كما نري في يعقوب 18:1 . يقول، " شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلاَئِقِهِ."

نحن الآن أولاد الإله، مع أن مظهرنا الخارجي لا يظهر ذلك. لكني أحب الطريقة التي يلخّص بها الرسول يوحنا ذلك في الجزء الختامي من رسالة يوحنا الأولى 3: 2. قال: " أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، الآنَ نَحْنُ أَوْلاَدُ **الْإِلَهِ**، وَلَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ. وَلكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أُظْهِرَ نَكُونُ مِثْلَهُ، لأَنَّنَا سَنَرَاهُ كَمَا هُوَ.".

عندما يظهر الرب عند اختطاف الكنيسة، سنكون مثله خارجيًا. ولكن بالفعل، نحن أولاد الإله ولدينا حياته فينا. ارفض أن ترى أو تصف نفسك وفقًا لميلادك الأرضي، لأنك في روحك، مثل يسوع. هللويا!

لقد أعطانا الإله الطبيعة الإلهية في المسيح يسوع، والآن كما هو هكذا نحن في هذا العالم (1يوحنا 4: 17). بمجرد أن تفهم هذا، ستدرك أنك لا تعيش الحياة البشرية. أنت لست عادياً؛ أنت لا تنتمي إلى هذا العالم. أنت من النوع الإلهي، مولود بكلمته وروحه بهذه الحياة السامية. مجداً للإله!

الصلاة

أبويا الغالي، أشكرك على الحب العظيم الذي منحتني إياه في المسيح يسوع. لقد جعلتني شريكًا في الطبيعة الإلهية. أنا لا أخذ و لا انقل العدوى ، منيع، ومليء بالحياة؛ أعيش منتصرًا لمجدك ولتسبيحك، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

رومية 14:8-16 " لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُّوحِ **الْإِلَهِ**، فَأُولئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ **الْإِلَهِ**. إِذْ لَمْ تَأْخُذُوا رُّوحَ الْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخَوْفِ، بَلْ أَخَذْتُمْ رُّوحَ التَّبَنِّي الَّذِي بِهِ نَصْرُخُ: «يَا أَبَا الآبُ». الرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ لأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلاَدُ **الْإِلَهِ**."

غلاطية 26:3 " لأَنَّكُمْ جَمِيعًا أَبْنَاءُ **الْإِلَهِ** بِالإِيمَانِ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ."

يوحنا 12:1-13 " وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلاَدَ **الْإِلَهِ**، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ، بَلْ مِنَ **الْإِلَهِ**."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلبي 4:4-23 و أشعياء 42-43

يوحنا 10:4-18 و 1ملوك 12

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

7 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

**الصورة المعبره عن شخصه**

"بِهذَا تَكَمَّلَ الْحُبُّ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَوْمِ الدِّينِ لأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْعَالَم، هكَذَا نَحْنُ أَيْضًا.

(1يوحنا 17:4).

السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه بعد قراءة الآية الافتتاحية هو: كيف كان يسوع عندما أرسله الآب؟ يعطينا الكتاب وصفًا في عبرانيين 3:1 " الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِه (الصورة المُعبرة عن شخصه)، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ (ريما) قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي،"

هناك عبارتان يجب ملاحظتهما في هذه الآية هما: "بهاء مجده" و"رسم جوهره". لقد كان يسوع هو البهاء – سطوع أو إشراق – مجد الإله. وفي كل مرة خرج فيها، كان مجد الإله يتجلى. وكان أيضًا الصورة المُعبَّرة عن شخص الآب.

إذا أردت أن تعرف كيف هو الإله، انظر إلى يسوع. لقد كان الوصف الكامل للآب، وكانت حياته مجيدة إلى ما لا نهاية. والآن يقول يسوع: "... كَمَا أَرْسَلَنِي *الآبُ* أُرْسِلُكُمْ أَنَا."( (يوحنا 20: 21). ثم تخبرنا رسالة يوحنا الأولى 4: 17 أنه كما هو (يسوع) هكذا نحن في هذا العالم.

وهذا يعني أنه كما أن يسوع هو بهاء مجد الإله، فأنت أيضًا بهاء مجد يسوع. أنت الصورة المعبرة لشخص الآب **كيسوع**. وهذا أمر أسمى من أن يفهمه العقل الديني، لكنه أحد حقائق من نحن في المسيح وما خلقنا عليه. لقد أرسلنا لنذهب إلى العالم أجمع ونعبر عن محبته، ولطفه، وطبيعته، وشخصيته.

تذكر ما قاله في يوحنا 15: 5، "أَنَا هُوَ الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ...". وهذا يعني أن لدينا نفس الحياة. لقد أعطانا أيضًا اسمه، لذلك لدينا نفس الاسم. ما هو له فهو لنا. نحن "...وَرَثَةُ **الْإِلَهِ** وَوَارِثُونَ مَعَ (شركاء فى الميراث الواحد) *الْمَسِيحِ*...."(رومية 17:8). وحتى الآن، أعلن بثقة كاملة، "أنا الصورة المعبرة عن شخص الآب. اعلن وأكشف عن مجده." هللويا!

أُقِر وأعترف

أنا وارث الإله ووارث مع المسيح. أملك نفس الحياة وأحمل نفس اسم الرب يسوع. لذلك، أُظهِر محبته، ولطفه، وطبيعته، وشخصيته للعالم من حولي، وكإناء، يشرق مجده ويظهر من خلالي بقوة أكبر. أحمل حقيقة هذا الحق للكثيرين، فيقبلون الخلاص الذي في المسيح يسوع. آمين.

**دراسة أخرى:**

رومية 17:8 " فَإِنْ كُنَّا أَوْلاَدًا فَإِنَّنَا وَرَثَةٌ أَيْضًا، وَرَثَةُ **الْإِلَهِ** وَوَارِثُونَ مَعَ (شركاء فى الميراث الواحد) الْمَسِيحِ. إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ."

2كورنثوس 18:3 " وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا (نفس الصورة)، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ (روح الرب)"

2كورنثوس 6:4 " لأَنَّ **الْإِلَهَ** الَّذِي قَالَ (أمر): «أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ»، هُوَ الَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا، لإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَجْدِ **الْإِلَهِ** فِي وَجْهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ."

أفسس 1:5 " فَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ **بِالْإِلَهِ** كَأَوْلاَدٍ أَحِبَّاءَ،"

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

كولوسي 1:1-23 و أشعياء 44-45

يوحنا 19:4-29 و 1ملوك 13

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

أُقِر وأعترف

8 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

الرحمة- شوق قوي لإزالة الوجع

"أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ **فَإِلَهٌ** رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، طَوِيلُ الروح وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ."(مزمور 15:86).

لاحظ أن الكتاب لم يقل أن الإله لديه رحمة، وهو أمر رائع أيضًا، لكنه يقول أن الإله كثير الرحمة. ما هي الرحمة؟الرحمة تعني الاعتراف بمعاناة شخص آخر أو إدراكها مع الرغبة في تخفيف تلك المعاناة. وهذا ما يجعلها مختلفة عن التعاطف. التعاطف مع شخص ما يعني الإشفاق على شخص ما في معاناته أو ألمه. هذا لا يعني أن المتعاطف سيفعل أو قادر على فعل أي شيء حيال معاناة الشخص.

يختلف الرحمة أيضًا عن التعاطف، التي تظهر بشكل خاص تجاه المذنب أو لشخص لديك الحق أو القدرة على معاقبته. لكن الرحمة لديها رغبة قوية في إزالة الألم. إذا لم تكن هناك رغبة في إزالة المعاناة، فهذا ليس رحمة.

لذلك، عندما يقول الكتاب أن الإله كثير الرحمة، فهذا يعني أنه ينظر إليك ويدرك ما قد تمر به برغبة في تغيير الوضع. هللويا! يقول الكتاب المقدس أن لدينا رئيس كهنة يعين بضعفاتنا

(عبرانيين 4: 15).

يقول مزمور 8:145 " **يَهْوِهْ** حَنَّانٌ وَرَحِيمٌ، طَوِيلُ الروح وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ."الإله مملوء بالرحمة. إنه ليس غاضبًا منك أبدًا. بل هو دائمًا يتحرك برغبة في أن يباركك ويساعدك ويغير وضعك.

أُقِر وأعترف

أيها الآب إنك رؤوف وحنان، وكثير الرحمة والحق. شكرًا لك، لأن رحمتك لا تعرف حدودًا، وأنا ممتن لحبك ورعايتك التي لا تتزعزع. نفس تلك الرحمة تشتعل بداخلي عندما ادرك معاناة الآخرين؛ أنا اتحرك برغبة شديدة في تخفيف آلامهم وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال الكلمة وبواسطة روحك، باسم يسوع. آمين.

**دراسة أخرى:**

مزمور 38:78 " أَمَّا هُوَ فَرَؤُوفٌ، يَغْفِرُ الإِثْمَ وَلاَ يُهْلِكُ. وَكَثِيرًا مَا رَدَّ غَضَبَهُ، وَلَمْ يُشْعِلْ كُلَّ سَخَطِهِ."

مزمور 4:111 " صَنَعَ ذِكْرًا لِعَجَائِبِهِ. حَنَّانٌ وَرَحِيمٌ هُوَ **يَهْوِهْ**."

متى 36:9 " وَلَمَّا رَأَى الْجُمُوعَ تَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ، إِذْ كَانُوا مُنْزَعِجِينَ وَمُنْطَرِحِينَ كَغَنَمٍ لاَ رَاعِيَ لَهَا."

كولوسي 12:3 " فَالْبَسُوا كَمُخْتَارِي الْإِلَهِ الْقِدِّيسِينَ الْمَحْبُوبِينَ أَحْشَاءَ رَأْفَاتٍ، وَلُطْفًا، وَتَوَاضُعًا، وَوَدَاعَةً، وَطُولَ أَنَاةٍ،"

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

كولوسي 24:1-1:2-5 و أشعياء 46-47

يوحنا 30:4-42 و 1ملوك 14

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

9 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

الرحمة والتحنن قوة

"فَتَحَنَّنَ **يَسُوعُ** وَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ وَقَالَ لَهُ: «أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!»."(مرقس 41:1).

*تذكر ما قلناه في دراستنا السابقة عن الرحمة: الرغبة القوية في تخفيف آلام الآخرين وهي تجبر المرء على العمل. الرحمة والتحنن هما القوة.*

*عندما تدرس يسوع والطريقة التي خدم بها، ستلاحظ أنه غالبًا ما كان متحركاً بالتحنن. في كل مرة كان يتحنن على شخص ما، أو يتأثر به، كان يفعل شيئًا لتغيير الوضع.*

لقد دفعه تحننه إلى تعليم الشعب، وإطعامهم، وشفاءهم. يقول في مرقس 6: 34 " فَلَمَّا خَرَجَ **يَسُوعُ** رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا، فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا كَخِرَافٍ لاَ رَاعِيَ لَهَا، فَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا."

يقول في متى 14: 14" فَلَمَّا خَرَجَ **يَسُوعُ** أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَفَى مَرْضَاهُمْ."

*لقد دفعه تحننه إلى إعادة الابن الوحيد للأرملة إلى الحياة في مدينة تدعى نايين. عندما رأى يسوع الأرملة، تحنن:* "فَلَمَّا رَآهَا الرَّبُّ تَحَنَّنَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا: «لاَ تَبْكِي»." *(لوقا 7: 13). ثم لمس النعش وأمر الميت أن يقوم، فعاد إلى الحياة.*

*يخبرنا في متى 20: 34 عن رجلين أعميان صرخا خلف يسوع قائلين: "يا ابن داود ارحمنا!" توقف يسوع ليسألهما ماذا يريدان، فأجابا أنهما يريدان أن يبصرا. يقول الكتاب :* " فَتَحَنَّنَ **يَسُوعُ** وَلَمَسَ أَعْيُنَهُمَا، فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَتْ أَعْيُنُهُمَا فَتَبِعَاهُ."

*لذا، مثل المعلم، علينا أن نكون ممتلئين تحنن. التغيير يأتي عندما نتحرك بالرحمة والتحنن. نحن صورته المعبر عنها اليوم. إنه يعتمد عليك لكي تتحرك بالرحمة وأن تفعل شيئًا للمحتاجين؛ غير حياة وظروف من هم في عالمك. لقد مكنك الروح القدس من اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقدم الراحة وتكون وعاء لمحبة الإله ولطفه لعالم متألم.*

صلاة

*أبويا الغالي، أنا ملهم بتصرفات يسوع، الذي تحرك بالرحمة والتحنن محضراً الشفاء، والقوة، والراحة والأمل للمحتاجين. أنا متقوى بروحك لأقوم بالعمل، ولأقدم الراحة، وأكون وعاء لحبك ولطفك لعالم متألم، باسم يسوع. آمين.*

**دراسة أخرى:**

مزمور 8:145 " **يَهْوِهْ** حَنَّانٌ وَرَحِيمٌ، طَوِيلُ الروح وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ."

مزمور 4:112 " نُورٌ أَشْرَقَ فِي الظُّلْمَةِ لِلْمُسْتَقِيمِينَ. هُوَ حَنَّانٌ وَرَحِيمٌ وَصِدِّيقٌ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

كولوسي 6:2-23 و أشعياء 48-49

يوحنا 43:4-54 و 1ملوك 15

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

10 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

يُساعدك الصوم على الحفاظ على التركيز الروحي

"فَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا الأَيَادِيَ، ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا. "(أعمال 3:13).

هناك العديد من البركات والفوائد الروحية للصوم كمسيحيين. أحد الأشياء المهمة التي يفعلها الصيام لك هو مساعدتك في الحفاظ على التركيز الروحي. إنه يتضمن وضع الطعام بعيدًا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالامتناع عن الطعام، ولكن عن جميع أشكال المشتتات في الوقت الحالي. وهذا يساعد روحك على أن تصبح أكثر حساسية لروح الإله. تصبح أكثر وعيًا بقيادته داخل روحك.

في مثل هذه الأوقات عندما ينصرف قلبك وذهنك عن أمور هذا العالم ويتجها ناحية الرب، يصبح من السهل عليك أن تتلقى إرشاده.

إذا كنت تريد أن تكون يقظًا روحيًا وتسلك روحيًا، فيجب عليك أن تصوم من وقت لآخر. وهذا يعني أن تركز انتباهك على الرب في ذلك الوقت. بفعلك هذا، تكتسب روحك السيادة. عندما تريد أن تتعامل مع بعض الأمور الهامة الخاصة بالروح أو عندما تدرس الكلمة وتريد أن تمتلك بصيرة وحساسية الروح، كرس صوماً الآن.

من خلال الصوم والصلاة، تتحسن فعاليتك في أمور الروح. يتم تعزيز قدرتك على أن تسمع وتستقبل من الإله ، وتصبح أكثر انسجامًا مع إشارات وتعليمات الروح الدقيقة التي تحتاجها لمستوى أعلى من الحياة؛ حياة المجد والنجاح المستمر. هللويا!

أُقِر وأعترف

أبويا الغالي، روحي متناغمة مع قيادتك، وإرشادك، ومبادراتك، وتوجيهاتك وصوتك بداخلي. أنا مستقبل ومستجيب لك وأنت ترشدني للدخول في إرادتك الكاملة اليوم وتحقيقها ، باسم يسوع. آمين.

**دراسة أخرى:**

يوئيل 14:1 " قَدِّسُوا صَوْمًا. نَادُوا بِاعْتِكَافٍ. اجْمَعُوا الشُّيُوخَ، جَمِيعَ سُكَّانِ الأَرْضِ إِلَى بَيْتِ **يَهْوِهْ** **إِلَهِكُمْ** وَاصْرُخُوا إِلَى **يَهْوِهْ**."

يوئيل 12:2 "« وَلكِنِ الآنَ، يَقُولُ **يَهْوِهْ**، ارْجِعُوا إِلَيَّ بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ، وَبِالصَّوْمِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ."

لوقا 36:2-37 " وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ، حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ، وَهِيَ مُتَقدِّمَةٌ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ عَاشَتْ مَعَ زَوْجٍ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّتِهَا. وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحْوَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، لاَ تُفَارِقُ الْهَيْكَلَ، عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبَاتٍ لَيْلاً وَنَهَارًا."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

كولوسي 1:3-1:4 و أشعياء 50-51

يوحنا 1:5-9 و 1ملوك 16

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

11 أكتوبر 2023 الراعي كريس أوياكيلومي

لسانك هو البوصلة

"لأَنَّنَا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ نَعْثُرُ جَمِيعُنَا. إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يَعْثُرُ فِي الْكَلاَمِ فَذَاكَ رَجُلٌ كَامِلٌ، قَادِرٌ أَنْ يُلْجِمَ كُلَّ الْجَسَدِ أَيْضًا."(يعقوب 2:3).

أمثال 21:18 يقول، "اَلْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ فِي يَدِ (سُلطان) اللِّسَانِ..". إنه يوازي ما قاله السيد في إنجيل متى 37:12 " لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ»."من خلال أفكارك، تتشكل شخصيتك، ولكن يتم التعبير عنها من خلال كلماتك. مخرجات فمك هي حياتك.

كما هو مُعلن في الشاهد الافتتاحي، يتم التعبير عن الكمال أو النضج المسيحي في المقام الأول في طريقة تواصلك. إذا أردت أن تسير في الاتجاه الصحيح في الحياة، فإن لسانك هو البوصلة. إذا أسأت بالكلمات، فسوف تغرق؛ ولكن إذا كان تواصلك سليمًا، فستكون حياتك رائعة. كلامك يتحكم فيك. يقول في سفر الأمثال 15: 4 ، "هُدُوءُ (منفعة) اللِّسَانِ (اللسان الصحي) شَجَرَةُ حَيَاةٍ." أحب الصيغة التي وضعها بطرس في 1بطرس 10:3 يقول، " لأَنَّ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِبَّ الْحَيَاةَ وَيَرَى أَيَّامًا صَالِحَةً، فَلْيَكْفُفْ لِسَانَهُ عَنِ الشَّرِّ وَشَفَتَيْهِ أَنْ تَتَكَلَّمَا بِالْمَكْرِ،" بمعنى آخر، تمسك بالإقرارات الصحيحة.

فمك هو حيث بركتك. يقول في رومية 10:10 يقول، "...وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلاَصِ (بإقرار الفم يتم الخلاص)." إنه مبدأ. فقال الإله ليشوع: "لاَ يَبْرَحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلا..." (يشوع 8:1). وهذا يعني الاستمرار في الإقرار بالكلمة.

بغض النظر عما يحدث حولك، احتفظ بالكلمة على شفتيك. يقول الكتاب : إِذَا وُضِعُوا (عندما ينبطح الناس) تَقُولُ: رَفْعٌ (هناك رِفعة)...."(أيوب 29:22). مرة أخرى، التأكيد هو على ما تقوله. عندما تكون الأمور صعبة وقاسية، لا ينبغي عليك الانتظار حتى يتم رفعك؛ لديك قوة رفع؛ إنها في فمك.

ما هو الذي تريد؟ كل شيء في فمك. هذه هي البوصلة التي بها توجه حياتك بشكل صحيح، في اتجاه مشيئة الإله الكاملة. مبارك الإله!

أُقِر وأعترف

لدي لسان سليم. كلماتي منحوتة بما يتماشى مع إرادة الإله الكاملة وإرشاده لحياتي. أنا اسلك في الصحة الإلهية، والازدهار، والنصرة، والنجاح، والوفرة المالية، باسم يسوع. آمين.

**دراسة أخرى:**

متى 37:12 " لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ»."

مرقس 23:11 " لأَنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ قَالَ لِهذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ !وَلاَ يَشُكُّ فِي قَلْبِهِ، بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ، فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ (سيحصل عليه)."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

كولوسي 2:4-18 و أشعياء 52-53

يوحنا 10:5-18 و 1ملوك 17-18

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

12أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

دعوة للمجد والفضيلة

"كَمَا أَنَّ قُدْرَتَهُ الإلهيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلَّ مَا هُوَ لِلْحَيَاةِ وَالتَّقْوَى بِمَعْرِفَةِ الَّذِي دَعَانَا بِالْمَجْدِ وَالْفَضِيلَةِ،"(2بطرس 3:1).. ..

تقول الآية أعلاه أن الإله دعانا إلى المجد والفضيلة. وهذا يعني أننا مدعوون إلى حياة السمو، والكرامة السماوية والتميز. مهما كان الوضع الذي تجد نفسك فيه، فإن حياتك هي حياة السمو، والكرامة والتميز. مجداً للإله!

تقول الترجمة الموسعة إنه "..." يجب ألا يكون هناك المزيد من الدرجة المتوسطة في كل أمور حياتك لأن التميز يعمل بداخلك.

يقول الرسول بولس: "وَنُشْهِدُكُمْ لِكَيْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ **لِلْإِلَهِ** الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلَكُوتِهِ وَمَجْدِهِ."(1تسالونيكي 12:2). يا لها من حياة قدمها لنا! كيف يمكنك أن تعيش حياة عادية عندما تكون لديك دعوة للمجد والفضيلة؟

لا يهم مدى قتامة الأمور وكآبتها في هذا العالم؛ لا تضطرب، لأن رحلتك في الحياة هي اتجاه واحد فقط: للأعلى وللأمام. أنت لست من هذا العالم! طريقك مختلف. إنه طريق المجد والتميز، والازدهار والنجاح، والسلام والفرح. هللويا!

أُقِر وأعترف

حياتي لمجد الإله، وأنا أختبر صلاحه ورحمته اليوم؛ حياتي هي حياة الكرامة، والتميز، والتسبيح، والمجد والشكر للرب في كل الأوقات. هللويا!

دراسة أخرى:

1بطرس 9:2 " وَأَمَّا أَنْتُمْ فَجِنْسٌ (جيل) مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ مُلُوكِيٌّ (مملكة كهنة)، أُمَّةٌ مُقَدَّسَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ (شعب الرب الخاص له)، لِكَيْ تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ الَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ الْعَجِيبِ."

2بطرس *3:1 كَمَا أَنَّ قُدْرَتَهُ الإلهيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلَّ مَا هُوَ لِلْحَيَاةِ وَالتَّقْوَى بِمَعْرِفَةِ الَّذِي دَعَانَا بِالْمَجْدِ وَالْفَضِيلَةِ،*

2كورنثوس 18:3 " وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا (نفس الصورة)، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ (روح الرب)"

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تسالونيكي 1-1:2-16 و أشعياء 54-56

يوحنا 19:5-27 و 1ملوك 19

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

13 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

إقطع تأثيرهم

"حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ **يَسُوعُ**: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: للرَّبِّ **إِلَهِكَ** تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»."

*(متى 10:4)*

عندما خدم الرب يسوع أناسًا مختلفين في أيام الكتاب ، أخرج الكثير من الشياطين، موضحًا لنا أن الشياطين مسؤولون عن معظم الآلام التي يعاني منها الناس. وفي مرقس 16: 17، قال عدة آيات لتعريف المؤمنين، وأول هذه الآيات هو أنهم يخرجون الشياطين.

ولكن خلال الأربعين يومًا التي قضاها في البرية، أعطانا فكرة عن كيفية التعامل مع إبليس والشياطين. لقد جاء الشيطان ليجربه، وكانت التجربة الأولى أن يَأمر يسوع الحجارة أن تصير خبزًا. رداً على ذلك، اقتبس يسوع من سفر التثنية وقال: "مَكْتُوبٌ :لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ (ريما) تَخْرُجُ مِنْ فَمِ **الْإِلَهِ**»."(متى 4:4).

للمرة الثانية يقول الكتاب : "ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ... *وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ* ***الْإِلَهِ*** *فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ :أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ».****٧*** *قَالَ لَهُ* ***يَسُوعُ****: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا :لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ* ***إِلَهَكَ****».*

(متى 5:4-6). مرة أخرى، أجاب يسوع وقال: " قَالَ لَهُ **يَسُوعُ**: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا :لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ **إِلَهَكَ**»." (متى 4: 7).

ثم جاءت التجربة الأخيرة. وعلى جبل عالٍ، أراه الشيطان جميع ممالك العالم في لحظة، مقدمًا إياها **ليسوع**، إذا انحنى وسجد له: قال يسوع: "اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ!" الكلمة الأصلية في العبرية التي تعني "اذهب" تعني "تلاشى"، "اختفي". وهذا هو طرد الشيطان!

في تلك التجارب الثلاث، كان يسوع مصراً في تأكيده للشيطان على أنه "مكتوب..."، وبعد أن أثبت ذلك بوضوح، قال: "اذهب من هنا!" هذه هي كيفية التعامل مع الشيطان؛ تطرده أو تقطعه من بيتك، جسدك، مدينتك، أمتك، إلخ.

إذا كان طفلك، وهو في السن الذي لا تزال تتحكم فيه فيما يفعله؛ تقول: "يا شيطان، هذا هو ابني؛ اقلع يدك عن طفلي. اذهب من هنا!" عليه أن يطيع، لأنك تمارس سلطانك في المسيح. لديك الحق القانوني، والتوكيل الرسمي لاستخدام اسم يسوع وإخضاع الشيطان وقواته. اقطع تأثيرهم! حمداً للإله!

الصلاة

ليس للشيطان الحق في إدارة الأمور في حياتي، أو في بيتي، أو في حياة أحبائي؛ وبسلطاني في المسيح، أمارس السيادة عليه وعلى شياطينه. اسلك بقوة وفي مجد الآب باسم يسوع المسيح. آمين.

دراسة أخرى:

متى 7:10-8 " وَفِيمَا أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ اكْرِزُوا قَائِلِينَ: إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ. اِشْفُوا مَرْضَى. طَهِّرُوا بُرْصًا. أَقِيمُوا مَوْتَى. أَخْرِجُوا شَيَاطِينَ. مَجَّانًا أَخَذْتُمْ، مَجَّانًا أَعْطُوا."

لوقا 19:10 " هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا (قوة) لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُوِّ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ (بأي حال من الأحول) (بأي وسيلة)."

مرقس 25:1-26 " فَانْتَهَرَهُ **يَسُوعُ** قَائِلاً: «اخْرَسْ !وَاخْرُجْ مِنْهُ!» فَصَرَعَهُ الرُّوحُ النَّجِسُ وَصَاحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ."

أفسس 27:4 " وَلاَ تُعْطُوا إِبْلِيسَ مَكَانًا."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تسالونيكي 17:2-1:3-13 و أشعياء 57-58

يوحنا 28:5-32 و 1ملوك 20

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

14 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

أكثر من إنسان

"وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ **الْإِلَهَ** أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي ابْنِهِ. مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ابْنُ **الْإِلَهِ** فَلَيْسَتْ لَهُ الْحَيَاةُ."(1يوحنا 11:5-12).

*المسيح فيك يعني الحياة الأبدية فيك. الحياة الأبدية هي حياة الإله وطبيعته: الحياة الإلهية. لاحظ الأزمنة في الآية الأفتتاحية؛ يقول أن الإله "أعطانا الحياة الأبدية". إنه ليس وعداً. فهو ليس "سوف" يعطينا الحياة الأبدية. لديك تلك الحياة الآن. ونتيجة لذلك يوحنا يقول في آية 13* " كَتَبْتُ هذَا إِلَيْكُمْ، أَنْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِاسْمِ ابْنِ **الْإِلَهِ**، لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلِكَيْ تُؤْمِنُوا بِاسْمِ ابْنِ **الْإِلَهِ**."(*1يوحنا 13:5).*

*يريدك أن تعرف أنك أكثر من إنسان. لقد حلت حياة الإله وطبيعته محل حياتك البشرية. هذه الحياة الإلهية فيك جعلت الشركة والوحدة مع الإله ممكنة. أنت لست شخصًا عاديًا بأي حال من الأحوال. تذكَّر كلمات صاحب المزمور في مزمور 6:82* " أَنَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ آلِهَةٌ وَبَنُو الْعَلِيِّ كُلُّكُمْ."

*يشير الرب يسوع إلى نفس الحقيقة ويكررها في يوحنا 35:10 عندما قال:* " إِنْ قَالَ آلِهَةٌ لأُولئِكَ الَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْهِمْ كَلِمَةُ **الْإِلَهِ**، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْقَضَ الْمَكْتُوبُ،"*. نحن آلهة، لأن الإله ولدنا. نحن ذرية الكلمة: "* مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً، لاَ مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى، بَلْ مِمَّا لاَ يَفْنَى، بِكَلِمَةِ **الْإِلَهِ** الْحَيَّةِ الْبَاقِيَةِ إِلَى الأَبَدِ."

*(1 بطرس 1: 23). تقول رسالة يوحنا الأولى 4: 17، "* لأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْعَالَم، هكَذَا نَحْنُ أَيْضًا."

أُقِر وأعترف

*المسيح يحيا فيّ! أنا التعبير عن حقه، ونعمته، ومجده، وملكوته، وقوته، وشخصيته! أنا التعبير عن ملئه؛ هو كمالي! لا يهم التحديات التي أواجهها في الحياة؛ هناك قوة - تمكين - تعمل بداخلي لتجاوز الحواجز. كل شيء وأي شيء قد أحتاجه موجود داخلي لأن الأعظم يعيش في. مجداً للإله!*

دراسة أخرى:

1كورنثوس 16:3 " أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكَلُ **الْإِلَهِ**، وَرُّوحُ **الْإِلَهِ** يَسْكُنُ فِيكُمْ؟"

كولوسي 26:1-27 " السِّرِّ الْمَكْتُومِ (مخفي) مُنْذُ الدُّهُورِ وَمُنْذُ الأَجْيَالِ، لكِنَّهُ الآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ، الَّذِينَ أَرَادَ **الْإِلَهُ** أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الأُمَمِ (مهما كانت خلفيتهم، ومكانتهم الدينية)، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ."

1يوحنا 4:4 " أَنْتُمْ مِنَ **الْإِلَهِ** أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ لأَنَّ الَّذِي فِيكُمْ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي فِي الْعَالَمِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تسالونيكي 1:4-18 و أشعياء 59-60

يوحنا 33:5-47 و 1ملوك 21

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

15 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

الإله حي فيك

"وَتَعْرِفُوا حُبَّ الْمَسِيحِ الْفَائِقَ الْمَعْرِفَةِ، لِكَيْ تَمْتَلِئُوا إِلَى كُلِّ مِلْءِ **الْإِلَهِ**."(*أفسس 19:3).*

يقول الكتاب ".. الَّذِي هُوَ *الْمَسِيحُ* فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ. "(كولوسي 27:1). المسيح فيك يعني الإله حي وعامل فيك.

2كورنثوس 19:5 يقول " أَيْ إِنَّ ا**لْإِلَهَ** كَانَ فِي *الْمَسِيحِ* مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ، وَوَاضِعًا فِينَا (الزمنا) كَلِمَةَ الْمُصَالَحَةِ."لقد كان الإله يعمل في المسيح عندما كان يسلك في الشوارع في أيام الكتاب ويقوم بتلك المعجزات الجبارة التي صنعها.

وأيضاً يقول في كولوسي 19:1 " لأَنَّهُ فِيهِ سُرَّ (الآب) أَنْ يَحِلَّ (بصفة دائمة) كُلُّ الْمِلْءِ (كل الكمال، والسلطان، والشرِكة الإلهية)،" عندما سار يسوع على الأرض، كان كل اللاهوت فيه. لقد كان الإله حيًا، يمشي ويتكلم في جسد إنسان. لكن هذه ليست النهاية. نفس الإله موجود فيك الآن كما كان في المسيح. هللويا!

بعد أن قبلت الروح القدس، يعيش الإله فيك الآن؛ أنت هيكله. من خلالك، هو يؤثر في عالمك. فهو يُخرج الخطاة من الظلمة إلى نوره العجيب. أنت امتداده في الأرض اليوم.

تذكَّر كلماته: " فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ هَيْكَلُ ا**لْإِلَهِ** الْحَيِّ، كَمَا قَالَ ا**لْإِلَهُ**: «إِنِّي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ، وَأَكُونُ لَهُمْ **إِلَهَاً**، وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا. "(2كورنثوس 6: 16-17). إنه يتكلم فيك ويسلك فيك اليوم. في كل مرة تخدم فيها شخصًا ما عن يسوع، فهذا هو الإله العامل والحي فيك ومن خلالك.

ولهذا السبب يجب أن تكون أمينًا ومجتهدًا في ربح النفوس، لأن الآب من خلالك يعبر عن محبته وبره.... وَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا (لكل مخلوق)." من خلالك هو يؤثر على هذا العالم بمجد حضوره الإلهي، ويظهر شخصية الروح، ويملأ الأرض من معرفة مجده، ويمطر على الأمم برًا. هللويا!

أُقِر واعترف

أينما أذهب، اذهب في الآب ومع الآب الذي يحيا فيّ إلى الأبد. من خلالي، يعبر عن محبته وبره للآخرين، لأني امتداده في الأرض *بالمسيح يسوع*. مجداً للإله!

دراسة أخرى:

فيلبي 13:2 " لأَنَّ **الْإِلَهَ** هُوَ الْعَامِلُ فِيكُمْ أَنْ تُرِيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ الْمَسَرَّةِ."

كولوسي 26:1-27 " السِّرِّ الْمَكْتُومِ (مخفي) مُنْذُ الدُّهُورِ وَمُنْذُ الأَجْيَالِ، لكِنَّهُ الآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ، الَّذِينَ أَرَادَ **الْإِلَهُ** أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الأُمَمِ (مهما كانت خلفيتهم، ومكانتهم الدينية)، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تسالونيكي 1:5-28 و أشعياء 61-63

يوحنا 1:6-14 و 1ملوك 22

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

16 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

الحياة التي قد أعطانا إياها

"اَلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ، وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ."(*يوحنا 10:10).*

*كثيرون لا يعرفون لماذا جاء يسوع. هناك فرق بين ما جاء ليفعله من أجل إسرائيل كأمة وبين ما جاء ليفعله من أجل العالم أجمع. من أجل العالم أجمع، جاء ليعطي الحياة بملئها.*

*لا يمكنك إلا أن تعطي ما لديك، ويسوع لم يكن لديه حياة فحسب، بل كان الحياة المتجسدة – تجسيد الحياة (يوحنا الأولى 1: 2). يقول الكتاب :* " لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذلِكَ أَعْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ،"(*يوحنا 26:5).وهذا هو السبب في أنه يستطيع أن يمنحنا الحياة على أكمل وجه. وهو واهب الحياة:* "هكَذَا مَكْتُوبٌ أَيْضًا: «صَارَ آدَمُ، الإِنْسَانُ الأَوَّلُ، نَفْسًا حَيَّةً، وَآدَمُ الأَخِيرُ رُوحًا مُحْيِيًا»."(*1كورنثوس 45:15).*

*هناك شيء ما عن هذه الحياة قد أعطانا إياه. ويساعدنا بولس على فهم ذلك أكثر في رومية 8: 2. يقول:* " لأَنَّ نَامُوسَ رُّوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَنِي (حررني) مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ.*". لم يكن بولس يقول أن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد "أعتقنا" من الموت، لكنه جعلنا خاليين من الموت "بلا موت". أنت لا يمسكك الموت. لقد انتقلت من عالم الموت إلى عالم الحياة.*

أُقِر واعترف

*أنا شريك الطبيعة الإلهية، مملوء بـ "الملء الأقصى" للإله. اسلك في الصحة الإلهية، والازدهار، والنصرة كل يوم. شهادة حية عن نعمة الإله، وصلاحه ومحبته. أسير في وعي حياتي الجديدة في المسيح، عالمًا أنني أكثر من منتصر وغالب في كل موقف. أشكرك، أيها الآب، على الحياة المجيدة التي منحتني إياها في المسيح، باسم يسوع. آمين.*

دراسة أخرى:

يوحنا 24:5 " اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلاَمِي وَيُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَلاَ يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةٍ، بَلْ قَدِ انْتَقَلَ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ."

1يوحنا 11:5-12 " وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ **الْإِلَهَ** أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي *ابْنِهِ*. مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ *ابْنُ* **الْإِلَهِ** فَلَيْسَتْ لَهُ الْحَيَاةُ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تسالونيكي 1:1-12 و أشعياء 64-66

يوحنا 15:6-21 و 2ملوك 1-2

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

17 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

نور للأمم

**"اِفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةٍ، لِكَيْ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمٍ، وَبُسَطَاءَ (أنقياء لا تضروا أحد)، أَوْلاَدًا لِلْإِلَهِ بِلاَ عَيْبٍ فِي وَسَطِ جِيل مُعَوَّجٍ وَمُلْتَوٍ، تُضِيئُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي الْعَالَمِ. "(فيلبي 14:2-15).**

*هناك الكثير من الفقر في العالم وليس من المفترض أن يكون هناك. الفقر ليس من الإله؛ إنه من صنع الإنسان. الفقر والشر في العالم هما بسبب أنانية الإنسان، وذلك لأن الشيطان أدخل تلك الأنانية إلى قلب الإنسان. إنه المسؤول عن الظلام في عالمنا.*

*ولكن حمداً للإله! يقول الكتاب أنه بالرغم من أن الظلمة تغطي الأرض، والظلام الدامس الشعب، فإننا سنقوم ونضيء (إشعياء 60: 2-3). لقد أرسلنا الإله (كنيسة يسوع المسيح) نورًا للأمم. وفي هذه الأيام الأخيرة، سنشرق جداً.*

*هذا هو الوقت المناسب لنا، كشعب الإله، أن نستخدم ما أعطانا إياه الإله ونأخذ مكاننا كنور للعالم. يقول الكتاب* "... لأَنَّ مُظْلِمَاتِ (الأماكن المُظلمة) الأَرْضِ امْتَلأَتْ مِنْ مَسَاكِنِ الظُّلْمِ."(مزمور 20:74). *ولكن عندما نأخذ مكاننا، لن تكون هناك قوة، أو عدو، أو محنة على وجه الأرض يمكنها أن تصمد أمامنا.*

*لذا قم و اشرق. أثر في عالمك. أنت الأمل والحل للعالم الذي يحتاجه. أرسلك الرب لتجلب المجد والتميز*

*والمعنى إلى حياة الذين حولك. أنت يديه من الحب والرحمة والرأفة في عالمك. هللويا*

أُقِر واعترف

*أنا الأمل والحل الذي يحتاجه العالم. لقد أرسلني الرب ليجلب المجد والتميز والمعنى لحياة من حولي. أنا يداه المحبة، والرحيمة والمتحننة لعالمي. حمداً للإله!*

دراسة أخرى:

**إشعياء 1:50-3** 1*هكَذَا قَالَ يَهْوَهْ: «أَيْنَ كِتَابُ طَلاَقِ أُمِّكُمُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا، أَوْ مَنْ هُوَ مِنْ غُرَمَائِي الَّذِي بِعْتُهُ إِيَّاكُمْ؟ هُوَذَا مِنْ أَجْلِ آثَامِكُمْ قَدْ بُعْتُمْ، وَمِنْ أَجْلِ ذُنُوبِكُمْ طُلِّقَتْ أُمُّكُمْ. 2لِمَاذَا جِئْتُ وَلَيْسَ إِنْسَانٌ، نَادَيْتُ وَلَيْسَ مُجِيبٌ؟ هَلْ قَصَرَتْ يَدِي عَنِ الْفِدَاءِ؟ وَهَلْ لَيْسَ فِيَّ قُدْرَةٌ لِلإِنْقَاذِ؟ هُوَذَا بِزَجْرَتِي أُنَشِّفُ الْبَحْرَ. أَجْعَلُ الأَنْهَارَ قَفْرًا. يُنْتِنُ سَمَكُهَا مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ، وَيَمُوتُ بِالْعَطَشِ. 3أُلْبِسُ السَّمَاوَاتِ ظَلاَمًا، وَأَجْعَلُ الْمِسْحَ غِطَاءَهَا».*

متى 14:5-16 **"** أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ. لاَ يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَل، وَلاَ يُوقِدُونَ سِرَاجًا وَيَضَعُونَهُ تَحْتَ الْمِكْيَالِ، بَلْ عَلَى الْمَنَارَةِ فَيُضِيءُ لِجَمِيعِ الَّذِينَ فِي الْبَيْتِ. فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَات»."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تسالونيكي 1:2-17 و إرميا 1-2

يوحنا 22:6-29 و 2ملوك 3

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

18 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

كن حساس روحياً

"اُصْحُوا وَاسْهَرُوا. لأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ زَائِرٍ، يَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ. " *(1بطرس 8:5).*

*منذ عدة سنوات مضت، بينما كنت اخرج شيطانًا من سيدة عزيزة، قال الشيطان، محاولًا إبداء بعض المقاومة: "لن أخرج؛ أنا مسؤول عن إزالة قناة فالوب الخاصة بها!*

*بالطبع، لم أكلف نفسي عناء إشراك الشيطان في حوار؛ قلت ببساطة، "أنت ستخرج الآن، باسم يسوع!" وصرخ وخرج من عند السيدة . في وقت لاحق، بدأت السيدة تشرح لي كيف تم تشخيصها بشكل خاطئ وخضعت لعملية استئصال قناة فالوب في كلا الجانبين. لم تكن تعلم أن الشياطين كانوا مسؤولين عن هذا الخطأ القاسي.*

*لقد حدث هذا لكثير من الناس. هناك أشخاص اضطروا إلى إجراء عمليات جراحية لم يحتاجوا إليها أبدًا؛ مات البعض في هذه العملية. تعد العديد من المستشفيات أفخاخ الموت، حيث تسكنها الأرواح الشيطانية وتلهم الأطباء لفعل الأشياء الخاطئة. نحن نعيش في أيام الصراعات والحروب الروحية الشديدة.*

*فتاة صغيرة تبلغ من العمر حوالي تسع سنوات أصبحت مسكونة بالشياطين؛ تغير سلوكها فجأة وأصبحت صحتها غير مستقرة. ولم يستطع أحد أن يفهم ما حدث لها. بدأت تراودها أحلام غريبة للغاية حيث وجدت نفسها في قاع النهر مع "ملكة" وفتيات أخريات في مثل عمرها.*

*وأصبحت حياتها فوضى. ثم اكتشف لاحقًا أن كل هذا حدث في مدرستها عندما أعطتها صديقتها التي يسكنها شيطان هدية معينة، فدخل الشيطان فيها. الحياة روحية؛ كل ما يمكنك رؤيته بعينيك البصرية والاتصال به جسديًا، جاء من عالم الروح.*

*من الضروري أن تكون حساسًا روحيًا لتمييز العدو وتتعامل معه بحسم كلما ظهر. كن في حالة يقظة. وقد حذرنا الرب يسوع أن نسهر ونصلي (مرقس 13: 33). تكلم بألسنة كثيرًا، لأنه عندما تصلي بألسنة، تنكشف الحقائق الروحية لروحك ولن تجهل حيل العدو. سوف ترى وستكون قادرًا على التواصل مع الحق "الحقيقية" فيما يتعلق بأي موقف. حمداً للإله!*

أُقِر واعترف

*أنا قوي في الرب وفي شدة قوته. إنني أحفظ كلمته في قلبي وفي فمي دائمًا، وبالتالي أحبط كل حيل إبليس، ومخططاته، ومناوراته وتلاعباته. وبينما أتكلم بألسنة، تنكشف الحقائق الروحية لروحي، وأرى الحق "الحقيقي" فيما يتعلق بأي موقف وأتعامل معه. هللويا!*

دراسة أخرى:

أفسس 10:6-13 " أَخِيرًا يَا إِخْوَتِي تَقَوُّوْا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِهِ. الْبَسُوا سِلاَحَ **الْإِلَهِ** الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَثْبُتُوا ضِدَّ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ. فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ (بشر)، بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلاَطِينِ، مَعَ وُلاَةِ الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هذَا الدَّهْرِ (ولاة الظُلمة في هذا العالم)، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الروحيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ (في الأماكن العالية) (من الرُتب السامية). مِنْ أَجْلِ ذلِكَ احْمِلُوا سِلاَحَ **الْإِلَهِ** الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي الْيَوْمِ الشِّرِّيرِ، وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا."

كولوسي 9:1 " مِنْ أَجْلِ ذلِكَ نَحْنُ أَيْضًا، مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا، لَمْ نَزَلْ مُصَلِّينَ وَطَالِبِينَ لأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَلِئُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِيئَتِهِ، فِي كُلِّ حِكْمَةٍ وَفَهْمٍ رُوحِيٍّ"

1كورنثوس 2:14 " لأَنَّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ لاَ يُكَلِّمُ النَّاسَ بَلِ الْإِلَهَ، لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ، وَلكِنَّهُ بِالرُّوحِ يَتَكَلَّمُ بِأَسْرَارٍ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تسالونيكي 1:3-18 و إرميا 3-4

يوحنا 30:6-40 و 2ملوك 4

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

19 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

دعوة للإستجابة

"لأَنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ **يَسُوعَ**، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ **الْإِلَهَ** أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ."

(*رومية 9:10)*

عندما نكرز برسالة الخلاص للخطاة، يجب أن نمنحهم الفرصة ليمارسوا إيمانهم ويحصلوا على الخلاص. يجب أن تكون هناك دعوة للعمل. إذا لم نمنحهم فرصة لممارسة إيمانهم بالرسالة، فقد تضيع البذرة المزروعة في قلوبهم؛ يستطيع الشيطان أن يسرقها من قلوبهم (متى 13: 18-19).

والدليل على أن بذرة كلمة الإله قد ترسخت في قلب شخص ما هو استجابته وعمله بالإيمان. وإلى أن يستجيب الشخص بالإيمان، يمكن القول إنه لم يسمع الكلمة حقًا. عندما تُسمع الكلمة حقًا، فإنها تنتج الإيمان داخل الفرد.

الإيمان يأتي بالخبر (رومية 10: 17)؛ والإيمان هو استجابة الروح البشرية لكلمة الإله. لذا فإن الإستجابة مهمة جدًا. إنه نفس الشيء عندما نخدم المرضى. خذ ما فعله بولس في لسترة كمثال. لقد استمع الرجل الذي كان مقعدًا منذ ولادته باهتمام شديد إلى تعاليم بولس. يقول الكتاب أن بولس رأى أن الرجل لديه إيمان ليُشفى، فنظر إليه، ثم أمره: "قم على رجليك منتصباً!" قفز الرجل على قدميه ومشى. شُفي بمجد!

في خدمة الناس، سواء كانوا خاطئين، أو مرضى، أو مظلومين أو مكتئبين، يجب أن نقدم تعليمات واضحة لتفعيل إيمانهم. لا تبشر بالكلمة فقط وتتركهم يتساءلون عما يجب فعله بعد ذلك؛ لا تدعهم يمروا بذلك بل دعهم يتصرفون بإيمانهم بناءً على الكلمات التي تلقوها.

حتى الآن، أثناء قراءتك لهذا، إذا لم تكن قد ولدت ثانيةً أبدًا، فانتقل إلى "صلاة الخلاص" في صفحة 79؛ صلي تلك الصلاة، وأنت تعنيها من كل قلبك وعلى الفور، سوف تخلص، وتنتقل إلى مملكة الإله. هللويا!

الصلاة

أبويا الغالي، كلمتك هي الحياة بالنسبة لي، وعندما أسمع كلمتك وأستقبلها، فأنا مدفوع للاستجابة، لأنني عاملاً بالكلمة. يسود إيماني عندما اسلك في وعي بكل ما تم من أجلي بموت يسوع المسيح، ودفنه، وقيامته وصعوده، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

يعقوب 22:1 **"** وَلكِنْ كُونُوا عَامِلِينَ بِالْكَلِمَةِ، لاَ سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ."

يعقوب 17:2 **"** هكَذَا الإِيمَانُ أَيْضًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ."

أعمال 8:14-10 **"** وَكَانَ يَجْلِسُ فِي لِسْتْرَةَ رَجُلٌ عَاجِزُ الرِّجْلَيْنِ مُقْعَدٌ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَمْ يَمْشِ قَطُّ. هذَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَتَكَلَّمُ، فَشَخَصَ إِلَيْهِ، وَإِذْ رَأَى (لاحظ) أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى، قَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «قُمْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنْتَصِبًا!». فَوَثَبَ (الرجل الأعرج) وَصَارَ يَمْشِي."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تيموثاوس 1:1-20 و إرميا 5-6

يوحنا 41:6-51 و 2ملوك 5

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

20 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

تصرف بإيمان (فعًل إيمانك) واختبر الأمور المعجزية

"هكَذَا الإِيمَانُ أَيْضًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ."(*يعقوب 17:2)*

**دعونا نتأمل في مثال الرجل المذكور في أعمال 1:3-16، الذي كان أعرج منذ ولادته وكان يطلب الصدقة عند باب الهيكل الذي يُدعى "الجميل". لقد كان الرب يسوع نفسه في ذلك الهيكل عدة مرات، لكن حالة الرجل لم تتغير.**

ولكن في أحد الأيام، بينما كان بطرس ويوحنا يمران، التمس منهما المال. ثم يقول الكتاب أن بطرس نظر إليه باهتمام وقال: "أنظر إلينا". توقع الرجل أن يحصل على شيء ما، فأعطاهم اهتمامه. فأعلن بطرس له: «لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ، وَلكِنِ الَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أُعْطِيكَ: بِاسْمِ يَسُوعَ الْمَسِي ةحِ النَّاصِرِيِّ قُمْ وَامْشِ!»" أعمال 3 : 6

**فشد بطرس الرجل بيمينه وأقامه. وعلى الفور، أصبحت قدم الرجل الأعرج وعظام كاحليه قوية. تخيل لو أن الرجل قاوم بينما كان بطرس يحاول شده؛ ربما لم يكن ليحصل على معجزته. لقد حدث التغيير المعجزي في حياة الرجل بسبب الاستجابة للدعوة إلى العمل. لقد استقبل الكلمة بالتصرف التابع لها.**

**عندما تستقبل الكلمة عن ازدهارك وأموالك، على سبيل المثال، فمن المهم أن تدعمها بالأعمال الصحيحة. وبدون اتخاذ أي إجراء، قد يظل وضعك كما هو. على سبيل المثال، 2كرونثوس 7:8 يقول، " لكِنْ كَمَا تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ: فِي الإِيمَانِ وَالْكَلاَمِ وَالْعِلْمِ وَكُلِّ اجْتِهَادٍ وَحُبِّكُمْ لَنَا، لَيْتَكُمْ تَزْدَادُونَ فِي هذِهِ النِّعْمَةِ أَيْضًا." ماذا تفعل عندما تتأمل في هذا الحق؟**

**أولاً، افهم أن الكلمة لديها القدرة على تغيير وضعك. تحضر لك الكلمة التغيير من خلال قوة الإله وروحه. لذلك، عندما تأتي إليك الكلمة مثل ما نقرأ في 2 كورنثوس 7:8 أعلاه، تعرف على الدعوة إلى العمل المصاحبة لها واستجب لها.**

**عندما تحصل على إشارة من الكلمة أو في روحك كنتيجة للكلمة، لا تتردد أو تنتظر. اغتنم الفرصة واستجب على الفور. من خلال التصرف بالإيمان، فإنك تضع نفسك في موضع اختبار بركات الكلمة المعجزية.**

صلاة

**أبويا الغالي، أشكرك على مجد كلمتك والتحول الذي أختبره حتى الآن عندما تتجذر كلمتك في روحي، وتنتج فيّ ثمار البر. أنا أستجيب واتصرف بناءاً على كلمتك؛ ولذلك فإن مجدك يُرى في حياتي، وأختبر ملء بركاتك وإمداداتك الوفيرة، باسم يسوع. آمين.**

دراسة أخرى:

يعقوب 17:2-26 " هكَذَا الإِيمَانُ أَيْضًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ. لكِنْ يَقُولُ قَائِلٌ: «أَنْتَ لَكَ إِيمَانٌ، وَأَنَا لِي أَعْمَالٌ» أَرِنِي إِيمَانَكَ بِدُونِ أَعْمَالِكَ، وَأَنَا أُرِيكَ بِأَعْمَالِي إِيمَانِي. أَنْتَ تُؤْمِنُ أَنَّ **الْإِلَهَ** وَاحِدٌ. حَسَنًا تَفْعَلُ. وَالشَّيَاطِينُ (أيضاً) يُؤْمِنُونَ وَيَقْشَعِرُّونَ! وَلكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الْبَاطِلُ أَنَّ الإِيمَانَ بِدُونِ أَعْمَال مَيِّتٌ؟ أَلَمْ يَتَبَرَّرْ إِبْرَاهِيمُ أَبُونَا بِالأَعْمَالِ، إِذْ قَدَّمَ إِسْحَاقَ ابْنَهُ عَلَى الْمَذْبَحِ؟ فَتَرَى أَنَّ الإِيمَانَ عَمِلَ مَعَ أَعْمَالِهِ، وَبِالأَعْمَالِ أُكْمِلَ الإِيمَانُ، وَتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: «فَآمَنَ إِبْرَاهِيمُ **بِالْإِلَهِ** فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا» وَدُعِيَ خَلِيلَ **الْإِلَهِ**. تَرَوْنَ إِذًا أَنَّهُ بِالأَعْمَالِ يَتَبَرَّرُ الإِنْسَانُ، لاَ بِالإِيمَانِ وَحْدَهُ. كَذلِكَ رَاحَابُ الزَّانِيَةُ أَيْضًا، أَمَا تَبَرَّرَتْ بِالأَعْمَالِ، إِذْ قَبِلَتِ الرُّسُلَ وَأَخْرَجَتْهُمْ فِي طَرِيق آخَرَ؟ لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتٌ، هكَذَا الإِيمَانُ أَيْضًا بِدُونِ أَعْمَال مَيِّتٌ."

أعمال 6:3-9 " فَقَالَ بُطْرُسُ: «لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ، وَلكِنِ الَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أُعْطِيكَ: بِاسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ النَّاصِرِيِّ قُمْ وَامْشِ!» وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَهُ، فَفِي الْحَالِ تَشَدَّدَتْ (عظامه إستقبلت قوة خارجية) رِجْلاَهُ وَكَعْبَاهُ، فَوَثَبَ (قفز) وَوَقَفَ وَصَارَ يَمْشِي، وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى الْهَيْ كَلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ (يقفز) وَيُسَبِّحُ **الْإِلَهَ** (بحمد). وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ الشَّعْبِ وَهُوَ يَمْشِي وَيُسَبِّحُ **الْإِلَهَ**."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تيموثاوس 1:2-15 و إرميا 7-8

يوحنا 52:6-60 و 2ملوك 6

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

21 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

يمكنك طرد الشياطين من أي مكان

"اِشْفُوا مَرْضَى. طَهِّرُوا بُرْصًا. أَقِيمُوا مَوْتَى. أَخْرِجُوا شَيَاطِينَ. مَجَّانًا أَخَذْتُمْ، مَجَّانًا أَعْطُوا."(*متى 8:10).*

هناك من يقول: "يمكنك أن تُخرج الشياطين من الأفراد، لكن لا يمكنك أن تُخرجهم من مدينة". لكن هذا ليس صحيحاً. في مرقس 5، نجد قصة مثيرة جدًا للاهتمام عن يسوع الذي أظهر سلطانه في إخراج الشياطين. فقابل إنسانًا مجنونًا يعيش بين القبور، وكان فيه جيش من الشياطين.

فلما رأى الرجل يسوع من بعيد، تكلم الشيطان من خلاله، قال، " «مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ **الْإِلَهِ** الْعَلِيِّ؟ أَسْتَحْلِفُكَ **بالْإِلَهِ** أَنْ لاَ تُعَذِّبَنِي!»"(مرقس 7:5). يقول الكتاب : "وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لاَ يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ الْكُورَةِ. "(مرقس 10:5).

حتى الشياطين عرفوا أن يسوع يستطيع أن يرسلهم خارج الكورة وبدأوا على الفور في التوسل إليه. وسواء كانت "الكورة" تعني الريف، أو المنطقة أو الإقليم، لا يهم. لقد فهموا أن يسوع يستطيع أن يُخرجهم من المكان؛ لقد عرفوا ذلك حينها، وما زالوا يعرفونه حتى اليوم! لقد مُنحنا نفس السلطة لطردهم.

vقال يسوع: "وَهذِهِ الآيَاتُ تَتْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ (كل من يؤمن): يُخْرِجُونَ (يطردون) الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ. "(مرقس 17:16). لقد أعطانا يسوع السلطان لإخراج الشياطين؛ ولم يقتصر على أي مكان. نستطيع أن نطرد الشياطين من أي مكان. هللويا!

سيطر على مدينتك، ودولتك وبلدك! اقطع نفوذ الشيطان في بلدك. اطردوهم من بلدك! في كثير من الأحيان، عندما تكون هناك فوضى، وتشويش واضطراب في مكان ما، لا يدرك الكثيرون أن الشيطان هو الذي يقف وراء مثل هذه الأنشطة السلبية. ولكنك قد مُنحت كل القوة والسلطان في السماء وعلى الأرض لإخضاع عالمك والسيطرة والسيادة عليه، باستخدام اسم يسوع. هللويا!

صلاة

إن الشيطان عدو مهزوم تمامًا، وقد مُنحت كل قوة وسلطان في السماء وعلى الأرض لإخضاع عالمي والسيطرة عليه وتولي مسئوليته. لذلك أطالب، باسم يسوع المسيح، أن تتوقف عمليات الشياطين التي تؤثر وتسبب العنف، والنقص، ومعارضة الإنجيل في أمتي. آمين.

دراسة أخرى:

مزمور 10:118-12 " كُلُّ الأُمَمِ أَحَاطُوا بِي. بِاسْمِ **يَهْوِهْ** أُبِيدُهُمْ. أَحَاطُوا بِي وَاكْتَنَفُونِي. بِاسْمِ **يَهْوِهْ** أُبِيدُهُمْ. أَحَاطُوا بِي مِثْلَ النَّحْلِ. انْطَفَأُوا كَنَارِ الشَّوْكِ. بِاسْمِ **يَهْوِهْ** أُبِيدُهُمْ."

فيلبي 9:2-11 " لِذلِكَ رَفَّعَهُ (عظَّمه) **الْإِلَهُ** أَيْضًا، وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ **يَسُوعَ** كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبٌّ لِمَجْدِ **الْإِلَهِ** الآبِ."

لوقا 19:10 " هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا (قوة) لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُوِّ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ (بأي حال من الأحول) (بأي وسيلة)."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تيموثاوس 1:3-16 و إرميا 9-10

يوحنا 61:6-71 و 2ملوك 7-8

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

22 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

ضرورة الإنجيل

"اكْرِزْ بِالْكَلِمَةِ. اعْكُفْ عَلَى ذلِكَ فِي وَقْتٍ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَبِّخِ، انْتَهِرْ، عِظْ بِكُلِّ أَنَاةٍ وَتَعْلِيمٍ."(2تيموثاوس 2:4).

يجب أن نذكّر أنفسنا باستمرار بأن الرب سيأتي قريبًا. يجب علينا أن نعمل بجد كأشخاص يعيشون في توقع وانتظار الرب. التزم بنشر الإنجيل كما لو أنه يقع عليك وحدك لتخبره للعالم أجمع. كن ملتزماً بذلك.

علينا أن نستغل كل فرصة لنشر الإنجيل وتعزيز مملكة الإله. مجهود كل شخص مهم. لا يهم أين أنت؛ سواء كنت في مدينة كبيرة أو بلدة صغيرة، فإن عشرة أرواح في قرية صغيرة لها نفس القيمة عند الإله مثل عشرة أرواح في مدينة كبيرة. إنه نفس يسوع المسيح الذي مات من أجلهم.

مقر الإله هو حيث تكون أنت! الإله يهتم بمكانك وبما تفعله حيث أنت. إن رسالة الخلاص الموكلة إلينا للكرازة بها هي الرجاء الوحيد للخلاص. لذلك، لا تدع عزيمتك تضعف أو يتشتت انتباهك أبدًا؛ اكرز بالإنجيل بجدية واقتناع.

أنت الوصي على هذا الإنجيل المجيد؛ إنها مسؤوليتك أن تكرز به بمعرفة وقوة الروح. فكر وتكلم مثل بولس بالطريقة التي اتخذ بها التفويض الإلهي للتبشير بالإنجيل بشكل شخصي. في 1 تيموثاوس 1: 11، قال الرسول بولس: " حَسَبَ إِنْجِيلِ مَجْدِ **الْإِلَهِ** الْمُبَارَكِ الَّذِي اؤْتُمِنْتُ أَنَا عَلَيْهِ."

لاحظ الجزء الأخير؛ فهو لم يقل الإنجيل المؤتمن " نحن عليه"، بل "أنا عليه!". كانت الإرسالية العظمى شخصية بالنسبة لبولس. لقد ركض معها وكأن الأمر يعتمد عليه وحده ليبشر العالم أجمع بالإنجيل. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. كن ملتزما وواعياً بالوقت. اكرِز بالإنجيل بغض النظر عن التجارب، والمحن، والاضطهادات التي قد تواجهها أثناء القيام بذلك. وتذكر أن الوقت قصير.

الصلاة

مبارك الإله على نعمته وحكمته ورحمته التي لا تستقصى والتي أغدقت على كنيسته لإعلان الإنجيل بشكل فعال وتثبيت بره في كل الأرض في هذه الأيام الأخيرة! أشكرك أيها الآب، لأنك أئتمنتني على هذا الإنجيل المجيد ؛ إنني اكرز به في وقت مناسب وفي وقت غير مناسب، وأخرج الكثيرين من الظلمة إلى النور، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

متى 19:28-20 " فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا (يلاحظوا) جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ (نهاية العالم)». آمِينَ."

2تيموثاوس 5:4 " وَأَمَّا أَنْتَ فَاصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ. اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ."

فيلبي 27:1 " فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ، حَتَّى إِذَا جِئْتُ وَرَأَيْتُكُمْ، أَوْ كُنْتُ غَائِبًا أَسْمَعُ أُمُورَكُمْ أَنَّكُمْ تَثْبُتُونَ فِي رُوحٍ وَاحِدٍ، مُجَاهِدِينَ مَعًا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ لإِيمَانِ الإِنْجِيلِ،"

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تيموثاوس 1:4-16 و إرميا 11-12

يوحنا 1:7-10 و 2ملوك 9

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

23 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

الاستخدام البار لمادياتك

"لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ (مملكة) **الْإِلَهِ** وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ."(*متى 33:6).*

*إن كل ما تفعله حاليًا بأموالك، خاصة فيما يتعلق بالإله ونشر الإنجيل وتقدم المملكة، هو انعكاس لما ستفعله لو تضاعفت أموالك مائة مرة.*

*قد يفكر شخص ما، "فقط إذا تمكنت من الحصول على مليون دولار، سأكون ممولًا كبيرًا لمملكة الإله!" والسؤال هل كنت مخلصاً مع القليل الذي استؤمنت عليه؟ هل وضعت هذا المودع إليك في الإنجيل؟*

*يؤكد الرب يسوع في لوقا 16: 10 على مبدأ الأمانة والنزاهة في إدارة الممتلكات الدنيوية عندما قال:* "اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ، وَالظَّالِمُ فِي الْقَلِيلِ ظَالِمٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَالِ الظُّلْمِ، فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى الْحَقِّ؟ *"(لوقا 10:16-11).*

*المال هو أداة تضخيم. يتمتع بقدرة فريدة على تضخيم شخصية الفرد أو تعظيمها أو الكشف عنها. كل إجراء وقرار تتخذه بأموالك اليوم هو شهادة على شخصيتك، وهذا الجانب الأساسي من شخصيتك لن يتغير عندما تزداد مواردك المالية. سوف تفعل ببساطة المزيد مما كنت تفعله.*

*بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أموالهم بالفعل بطرق سلبية، فإن الحصول على المزيد من الموارد المالية لن يؤدي إلا إلى تضخيم تلك التصرفات السلبية. على العكس من ذلك، إذا كنت تستخدم أموالك لأغراض صالحة، وبذر الإنجيل، وتعزيز المملكة، فإن الحصول على المزيد من المال سوف يضخم تلك الأعمال الصالحة.*

*لهذا السبب تحتاج إلى فحص سلوكياتك المالية الحالية؛ هل تتوافق مع مبادئ كلمة الإله؟ ويسر الإله أن يضاعف أموال الملتزمين في طرقه البارة. عندما تعطي الأولوية لخدمة الرب وملكوته، فإن تصرفاتك بالمال*

*تصبح شهادة على الإخلاص. لا يتعلق الأمر بكمية المال التي تمتلكها، بل يتعلق بمواءمة قلبك ونواياك مع مقاصد الإله.*

*من خلال إعطاء الأولوية باستمرار لإنجيل يسوع المسيح والسعي إلى ملكوته قبل كل شيء، فإنك تضع نفسك في وضع يسمح لك باختبار إمدادات الإله ومضاعفة مواردك. هللويا!*

الصلاة

*أبويا الغالي، أعلن أنني وكيل أمين لكل ما ائتمنتني عليه، وأستخدم أموالي بطرق تكرمك وتمجدك. شخصيتي المالية متجذرة في البر. أعطي بسخاء، وأزرع بذور البركة، وألتزم بإزدهار المملكة وتقدمها، باسم يسوع. آمين.*

دراسة أخرى:

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

مرقس 1:6-29 و لاويين 24

متى 1:17-13 و خروج 4

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

24 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

لا تنس منشأك الأصلي

"كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ **الْإِلَهِ**، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ،"

(*2تيموثاوس 16:3).*

*لقد أُعطيت لنا كلمة الإله لتقودنا، وترشدنا، وتعلمنا، وتدربنا في أمور مملكة الإله. ولكن الأهم من ذلك هو أن الإله أعطانا كلمته لتمكيننا من رؤية أنفسنا بالطريقة التي يرانا بها. وذلك لأن كلمته هي مرآة (كورنثوس الثانية 3: 18).*

*عندما تنظر إلى مرآة الإله، ترى الصورة التي لدى الإله عنك وما يفكر فيه عنك. يريدك أن تمتلك تلك الصورة الدقيقة لنفسك وتحتفظ بها، حتى تتمكن من رؤية هويتك والتصرف وفقًا لذلك.*

*وينقل لنا في يعقوب 22:1-25 نفس الحقيقة المهمة والمفيدة. يقول:* " وَلكِنْ كُونُوا عَامِلِينَ بِالْكَلِمَةِ، لاَ سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ. لأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ وَلَيْسَ عَامِلاً، فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلاً نَاظِرًا وَجْهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْآةٍ، فَإِنَّهُ نَظَرَ ذَاتَهُ وَمَضَى، وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ. وَلكِنْ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى النَّامُوسِ الْكَامِلِ - نَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ -وَثَبَتَ وَصَارَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بِالْكَلِمَةِ (عاملاً العملَ)، فَهذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ."

*إنه أمر ملهم للغاية أنه لا يقول أن الرجل الذي لا يعمل بالكلمة ينسى "كيف كان شكله". بل يقول إنه نسي "ما هو". بمعنى آخر، ينسى "نوع" أو "صنف" الإنسان الذي رآه. إن مرآة الإله – كلمته – لا تظهر لك مظهرك فقط؛ تظهر لك "نوعك" أو "فصيلتك".*

*تُظهر لك كلمة الإله أنك في فئة النوع الإلهي، وأن الحياة التي لديك هي حياة من النوع الإلهي. هللويا! دورك هو أن تستمر في النظر بثبات إلى مرآة الإله وألا تنسى كيف تبدو؛ من أنت.*

*يقول في رسالة كورنثوس الثانية 18:3* " وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا (نفس الصورة)، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ (روح الرب)". *كلمة "ناظرين" مترجمة من اليونانية "كاتانويا katanoeō" والتي تعني ينظر بانتباه؛ لتثبيت عينه أو ذهنه عليه. عندما تفكر بانتباه وتثبت ذهنك على صورتك التي تراها في كلمة الإله، فإنك تتحول إلى نفس صورة المجد الإلهي والجمال والتميز. مجداً للإله!*

أُقِر وأعترف

*أنا خليقة جديدة؛ نوع جديد من الكائنات لم يكن موجودًا من قبل - مات عن أساسيات العالم! إنني اتغير باستمرار إلى نفس صورة المجد الإلهي، والجمال، والتميز التي أراها في الكلمة. مبارك الإله!*

دراسة أخرى:

2كورنثوس 17:5 " إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ (مُطـَعم) فِي الْمَسِيحِ (المسيا) فَهُوَ خَلِيقَةٌ (خِلقة) (كائن حي) جَدِيدَةٌ: الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ (الأمور القديمة) (الحالة الروحية والأخلاقية السابقة) قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا (تماماً)."

يعقوب 18:1 " شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلاَئِقِهِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

1تيموثاوس 1:6-21 و إرميا 15-16

يوحنا 20:7-32 و 2ملوك 11-12

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

25 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

نوع جديد من سلالة جديدة

"إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ (مُطـَعم) فِي الْمَسِيحِ (المسيا) فَهُوَ خَلِيقَةٌ (خِلقة) (كائن حي) جَدِيدَةٌ: الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ (الأمور القديمة) (الحالة الروحية والأخلاقية السابقة) قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا (تماماً)."(*2كورنثوس 17:5).*

*في الواقع، الترجمة اليونانية للآية أعلاه تقول: "*إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدٌ (مُطـَعم) فِي الْمَسِيحِ (المسيا) فَهُوَ خَلِيقَةٌ (خِلقة) (كائن حي) جَدِيدَةٌ: الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ (الأمور القديمة) (الحالة الروحية والأخلاقية السابقة) قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا (تماماً*" وهذا لا يشير فقط إلى الحياة الجديدة التي بدأت للتو، ولكنه يشير أيضًا إلى نوع جديد. وهذا يعني أن الذي ولد ثانية هو نوع جديد من الإنسان، نوع جديد.*

*أنت لست مجرد شخص جديد من نفس النوع؛ بل أنت من النوع الذي لم يكن موجودًا من قبل. أنت نوع جديد من سلالة إنسان جديد . هللويا! الرب يسوع هو الأول بين هذه الفئة الخاصة من شركاء النوع الإلهي. إنه آدم الأخير، وعندما تدرس 1 كورنثوس 15: 45-49، يُعلمنا الكتاب أننا جميعاً قد وُلِدنا على شبه آدم الأخير (أو الإنسان الثاني -الآية 47).*

*يقول الكتاب* "... حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ (الحياة الجديدة)؟"(*رومية 4:6). لقد نلت جدة الحياة وهي الحياة الإلهية. هذا هو ملخص رسالة من هو المسيحي. على الرغم من أن جسدك المادي يظل كما هو، إلا أن روحك، الذي هو أنت الحقيقي، مولود من جديد بالحياة الإلهية.*

*هذه الحياة الجديدة أعلى جودة من الحياة البشرية لأنها حياة أبدية. هذا النوع الجديد من البشر لا يخضع للشيطان، ولا يحتاج إلى الخلاص من أي اضطهاد. لا يمكنه أن يُضطهد! هذا العالم لم ير نوعنا من قبل. لهذا السبب لا يمكنهم معرفة من نحن حقًا.*

*إنه يذكرني بما قاله يسوع في يوحنا 3: 8 عن المولود من جديد:* " اَلرِّيحُ تَهُبُّ حَيْثُ تَشَاءُ، وَتَسْمَعُ صَوْتَهَا، لكِنَّكَ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلاَ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. هكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوحِ»." *نحن شركاء الطبيعة الإلهية – رفاق النوع الإلهي (بطرس الثانية 1: 4)؛ مولود من الإله، مولود بالحياة الأبدية، لنملك ونسود في هذه الحياة. اسلك هذا الحق واسلك بهذا الوعي.*

أُقِر وأعترف

*أنا خليقة جديدة؛ لديّ نوع خاص من الحياة، يختلف في النوع والجودة عن حياة الإنسان، أو الحيوان، أو النبات؛ إنها حياة الإله! أنا أعيش فوق إبليس وأعوانه، وفوق أساسات هذا العالم. أنا مولود من الإله، مولود بالحياة الأبدية، لأحكم وأملك في هذه الحياة! مجداً للإله!*

دراسة أخرى:

رومية 4:6 " فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ (الحياة الجديدة)؟"

غلاطية 20:2 " مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ **الْإِلَهِ**، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِي."

أفسس 10:2 " لأَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُه (صنعة يد **الْإِلَهِ**)، مَخْلُوقِينَ (بالولادة الجديدة) فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لأَعْمَال صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ **الْإِلَهُ** فَأَعَدَّهَا (خططَ لها مسبقاً) لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا (أن نحيا الحياة الصالحة التي أعدها مسبقاً وهيئها لنا لكي نحياها)."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تيموثاوس 1:1-18 و إرميا 17-18

يوحنا 32:7-44 و 2ملوك 13-14

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

26 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

مولود من الموت الروحي

وَهُوَ (المسيح) رَأْسُ الْجَسَدِ: الْكَنِيسَةِ. الَّذِي هُوَ الْبَدَاءَةُ، بِكْرٌ مِنَ الأَمْوَاتِ، لِكَيْ يَكُونَ هُوَ مُتَقَدِّمًا فِي كُلِّ شَيْءٍ."(كولوسي 18:1*).*

كثيرون يسيئون فهم العبارة التي تحتها خط أعلاه، معتقدين أنها تعني أول من يقوم من بين الأموات. قبل موت يسوع النيابي، كان هناك أولئك الذين قاموا من بين الأموات. لذا فإن ما ينقله الرسول بولس بالروح هنا مختلف. عندما وُضعت خطايانا على يسوع على الصليب، مات روحياً. الموت الروحي هو الانفصال عن الإله. فقط من خلال الولادة الروحية يستيقظ الإنسان من الموت الروحي. وهكذا كان يسوع المسيح هو المولود الأول من الموت الروحي.

عندما عُلِّق يسوع على الصليب، عانى من عذاب الانفصال عن الآب: وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ **يَسُوعُ** بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «**إِلُوِي**، **إِلُوِي**، لِمَا شَبَقْتَنِي؟» اَلَّذِي تَفْسِيرُهُ: **إِلَهِي**، **إِلَهِي**، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟**"(مرقس 34:15).**كان هذا نتيجة جعله ذبيحة الخطية، والتي تم ربطها تلقائياً بالخطية. يقول في رسالة كورنثوس الثانية 5: 21 " لأَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ **الْإِلَهِ** فِيهِ."».

كان ينبغي أن يكون من غير الشرعي أن يصلب يسوع ويرسل إلى الجحيم، لأنه كان بريئاً وبلا خطية، لكنه ذهب بدلاً عنا. تذكر التفاصيل التوضيحية في كولوسي 15:2 عندما أشرك الشيطان في ذلك القتال المروع في الجحيم، وهزمه وكل كتائب الظلمة:" إِذْ جَرَّدَ (من نفوذهم) الرِّيَاسَاتِ وَالسَّلاَطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا (كشفهم علنًا)، ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ (في الصليب)."

لم يخرج أحد قط من الموت الروحي أو من عبودية الشيطان، لكن يسوع خرج. لقد دفع العقوبة كاملة عن كل رجل. وهكذا، بما أنه أُعطي بارًا من أجل الخطاة، فقد أصبح قانونيًا وممكنًا أن يُعطى الخطاة بره. لقد أخذ مكان خطيتنا لكي ننال بره.

*والآن، لقد جعلك التعبير ذاته عن بره. البر الذي لبسه قد صار متاحاً لك، لأنه مات من أجلك، وعندما خرج من الموت، خرجت فيه ومعه. والآن، مثله، قد وُلدت في جدة الحياة:* "فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ (الحياة الجديدة)؟"(**رومية 4:6). هللويا!**

صلاة

أبويا الغالي، أشكرك على تضحية يسوع الكفارية نيابة عني، الذي أصبح ممثل الخطية ومات بدلاً مني، حتى أصير باراً، وأصبح أيضاً تعبيراً عن برك. أنا اسلك وأظهر برك اليوم، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

رومية 17:5-19 **"**لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ (ساد - حكم) الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ النِّعْمَةِ (هِبة) وَعَطِيَّةَ الْبِرِّ، سَيَمْلِكُونَ (يسودون - يحكمون) فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ! فَإِذًا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ الْحُكْمُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِلدَّيْنُونَةِ، هكَذَا بِبِرّ وَاحِدٍ صَارَتِ الْهِبَةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ. لأَنَّهُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ الإِنْسَانِ الْوَاحِدِ جُعِلَ الْكَثِيرُونَ خُطَاةً، هكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ الْوَاحِدِ سَيُجْعَلُ الْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا."

1بطرس 3:1 **"** مُبَارَكٌ **الْإِلَهُ** أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ الْكَثِيرَةِ وَلَدَنَا ثَانِيَةً لِرَجَاءٍ حَيٍّ، بِقِيَامَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ مِنَ الأَمْوَاتِ،"

رومية 4:6 **"** فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ (الحياة الجديدة)؟"

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تيموثاوس 1:2-26 و إرميا 19-22

يوحنا 45:7-53 و 2ملوك 15-16

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

27 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

فهم توقيتات الإله

"فَقَالَ لَهُمْ **يَسُوعُ**: «إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ، وَأَمَّا وَقْتُكُمْ فَفِي كُلِّ حِينٍ حَاضِرٌ."(يوحنا 6:7).

في الآية أعلاه، أكد الرب يسوع على الوعي بالوقت وأهمية التوقيت الإلهي والنبوي. عندما تنظر إلى الإعلان النبوي عن الأمور التي حدثت مع يسوع، منذ ولادته وحتى صعوده، فإن كل شيء قد حدث تمامًا كما تنبأ الأنبياء.

نحن نعيش في مملكة واعية للوقت على الرغم من أننا ننتمي إلى مملكة خالدة (لا يحكمها الوقت). قال يسوع: "... أَمَّا أَنَا فَمِنْ فَوْقُ..." (يوحنا 8: 23). لقد كان منذ الأزل، ولكن في تعامله مع أمور هذا العالم، كان واعيًا بالوقت. علينا أن نعرف الزمن الذي نعيش فيه؛ أين نحن في تقويم الإله، وماذا يجب أن نفعل، وماذا يجب أن نتوقع.

والسؤال إذن هو: كيف تعرف توقيت الإله لحياتك أو للأمم؟ كيف تعرف الأشياء التي يجب أن تحدث، أو ما يجب أن نتوقعه؟ الإجابات موجودة في الكتاب — كلمة الإله! هذا هو المصدر المطلق للحق.

من خلال الدراسة الجادة للكلمة، يمكنك أن تتفق مع توقيت الإله وتعيش حياة هادفة وذات معنى ومرضية. على سبيل المثال، هل تعلم أن هذا هو الوقت الذي حدده الإله لينعم عليك، والأمم أيضًا؟ يُعلمنا الكتاب أننا في وقت رضاه المحدد. يقول مزمور 102: 13، " أَنْتَ تَقُومُ وَتَرْحَمُ صِهْيَوْنَ، لأَنَّهُ وَقْتُ الرَّأْفَةِ، لأَنَّهُ جَاءَ الْمِيعَادُ."

ثم في رسالة كورنثوس الثانية 2:6، يكرر بولس كلمة الإله النبوية لإسرائيل والتي تنطبق على الأمم اليوم: " لأَنَّهُ يَقُولُ: «فِي وَقْتٍ مَقْبُول سَمِعْتُكَ، وَفِي يَوْمِ خَلاَصٍ أَعَنْتُكَ». هُوَذَا الآنَ وَقْتٌ مَقْبُولٌ. هُوَذَا الآنَ يَوْمُ خَلاَصٍ."

هذا هو يوم نعمة الإله، وعلينا أن ندركه ونعمل به. إنه يوم الفرصة؛ يوم الخلاص. وقد دعاه الرسول بولس بالزمن المقبول. بمعنى آخر، هذا هو اليوم الذي فيه يقبل الإله البشر، ويستقبلهم، ويساعدهم.

إن الأمم أيضًا الآن في يوم رحمة الإله ونعمته، مما يعني أنه يمكننا الاستفادة من هذه الفرصة والصلاة من أجل جميع الناس وقادة الأمم، لأننا إذا صلينا، سيستجيب الإله. هللويا!

الصلاة

أبويا الغالي، أشكرك على الحكمة والإرشاد الذي انالهم من كلمتك. لدي فهم للتوقيتات؛ وضوح وفهم لهدفك وتوقيتك وأنا أسير في تناغم مع الروح لتحقيق غرضي في المسيح، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

*جامعة 1:3 "*1لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَاتِ وَقْتٌ:"

رومية 2:12 " وَلاَ تُشَاكِلُوا (تأخذوا قالب وشكل) (تتشكلوا بـ) هذَا الدَّهْرَ (العالم)، بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ، لِتَخْتَبِرُوا (تثبتوا لأنفسكم) مَا هِيَ إِرَادَةُ **الْإِلَهِ**: الصَّالِحَةُ الْمَرْضِيَّةُ (المقبولة) الْكَامِلَةُ."

أفسس 15:5-17 " فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ، مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لأَنَّ الأَيَّامَ شِرِّيرَةٌ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ لاَ تَكُونُوا أَغْبِيَاءَ (غير حكماء) بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشِيئَةُ الرَّبِّ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تيموثاوس 1:3-17 و إرميا 23-25

يوحنا 1:8-11 و 2ملوك 17-18

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

28 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

قٍر بال "القضاء"

"لأَسْرِ مُلُوكِهِمْ بِقُيُودٍ، وَشُرَفَائِهِمْ بِكُبُول مِنْ حَدِيدٍ. لِيُجْرُوا بِهِمِ الْحُكْمَ الْمَكْتُوبَ. كَرَامَةٌ هذَا لِجَمِيعِ أَتْقِيَائِهِ. هَلِّلُويَا (سبحوا **يَاهْ**)."(مزمور 8:149-9).

لقد تم تفويضنا باتخاذ إجراء ضد الشخصيات الروحية الرئيسية في مملكة الظلمة. قال يسوع: «"وَهذِهِ الآيَاتُ تَتْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ (كل من يؤمن): يُخْرِجُونَ (يطردون) الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ...."(مرقس 17:16) وأكد أيضًا في متى 18:18 "... كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ."

ثم يخبرنا في الشاهد الافتتاحي أن "... لأَسْرِ مُلُوكِهِمْ بِقُيُودٍ، وَشُرَفَائِهِمْ بِكُبُول مِنْ حَدِيدٍ. لِيُجْرُوا بِهِمِ الْحُكْمَ الْمَكْتُوبَ. كَرَامَةٌ هذَا لِجَمِيعِ أَتْقِيَائِهِ. هَلِّلُويَا (سبحوا **يَاهْ**)." في العالم المادي، عندما تحكم المحكمة في قضية ضد مجرم، كل ما يفعله القاضي هو قراءة حكمه المكتوب والمضي في طريقه. ولكن بعد ذلك تأخذ الشرطة نسخة من هذا الحكم وتشرع في تنفيذه؛ يعتقلوا الرجل ويضعوه خلف القضبان.

والآن، في عالم الروح، نحن قديسي الإله، نحن المدعوون والمفوضون لتنفيذ الدينونة المكتوبة ضد الرئاسات والسلاطين، "ملوك الشر وشرفائه". يقول الكتاب ، "... كَرَامَةٌ هذَا لِجَمِيعِ أَتْقِيَائِهِ." فهو لا يقول "بعض قديسيه" أو "الرسل والمبشرين فقط"، بل "لجميع أتقيائه". هللويا!

كيف يمكنك تنفيذ الحكم الذي كتب ضد أصحاب السلطة المتمردين هؤلاء؟ يخبرنا المرتل كيف؛ ويقول: "إِنِّي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ **يَهْوِه.."** (مزمور 2: 7). عليك أن تعلن القضاء! لكن عليك أن تعرف ما هي المراسيم التي صدرت ضد هذه القوى الروحية الشريرة التي تحاول إحداث هياج في عالمنا اليوم.

يقول أحد المراسيم: " وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ **يَسُوعَ** كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، "(فيلبي 9:2-10). وهذا مرسوم الإله القدير! والآن أنت من سينفذ هذا المرسوم في الأرض.

أنت من تحكم باسم يسوع في عالمك: في منزلك، وعائلتك، ومدرستك، ومجتمعك، وشوارعك، وبلدك. لا تعطي مكانا للشيطان! احكم عالمك باسم يسوع. مجداً للإله!

الصلاة

أبويا الغالي، أشكرك على القوة الممنوحة في اسم يسوع وعلى إعطائي التوكيل الرسمي لاستخدام هذا الاسم. الآن اتكلم إلى شياطين الشر والظلام الذين يسببون الفوضى والعنف في مدينتي وأمتي، وأكسر سلطتهم على الناس؛ أنا آمرهم بالتوقف عن عملياتهم ومناوراتهم باسم الرب يسوع المسيح! آمين.

دراسة أخرى:

**أيوب 28:22 "وَتَجْزِمُ أَمْرًا فَيُثَبَّتُ لَكَ، وَعَلَى طُرُقِكَ يُضِيءُ نُورٌ."**

لوقا 17:10-19 **"** فَرَجَعَ السَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ: «يَا رَبُّ، حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِاسْمِكَ!» فَقَالَ لَهُمْ: «رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ. هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا (قوة) لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُوِّ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ (بأي حال من الأحول) (بأي وسيلة)."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

2تيموثاوس 1:4-22 و إرميا 26-28

يوحنا 12:8-21 و 2ملوك 19-20

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

29 أكتوبر2023 الراعي كريس أويماكيلومي

ثق وتوكل على الإله فقط

"تَوَكَّلْ (ثِق) عَلَى **يَهْوِهْ** بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْ. "(*أمثال 5:3).*

في عالم مليء بأنظمة بشرية ناقصة، من المهم أن نحول ثقتنا من هذه الهياكل غير المعصومة إلى الثقة الكاملة في الرب. إن إخفاقات الأنظمة البشرية ومحدوديتها هي بمثابة تذكير لنا بأن ثقتنا النهائية يجب أن تكون في الشخص الذي يمكن الاعتماد عليه تمامًا – الرب!

منذ فترة، ظهرت أخبار عن رجل كان يخطط لمقاضاة حكومة ولايته لإدانته ظلماً. لقد تحمل 37 عامًا في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها أبدًا. إنه لأمر محبط حقًا لمجرد التفكير فيه.

وهناك آخرون ظلوا خلف القضبان بسبب جرائم لم يرتكبوها نتيجة فشل وقصور النظام وحكومتهم. يشعر البشر بطبيعة الحال بالحاجة إلى الثقة والاعتماد على شيء ما أو شخص ما. لم نخلق لنكون غير مؤمنين؛ من المفترض أن يكون لدينا إيمان أو أن نثق.

ومع ذلك، نظرًا لأن البشر غير معصومين من الخطأ، فإن الأنظمة التي يديرها الأفراد معرضة أيضًا للفشل. لا يهم مدى سمو أو قوة أنظمة وهياكل أمتك أو مجتمعك؛ هى لا تزال غير معصومة من الخطأ. ثق وتوكل على الإله وحده. اتبع كلمته وعيش بها.

ثق بمبادئ وأنظمة وهياكل المملكة. كتب إرميا النبي بوحي الروح: "مُبَارَكٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى **يَهْوِهْ**، وَكَانَ **يَهْوِهْ** مُتَّكَلَهُ (رجاؤه) ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى مِيَاهٍ، وَعَلَى نَهْرٍ تَمُدُّ أُصُولَهَا (جذورها)، وَلاَ تَرَى إِذَا جَاءَ الْحَرُّ، وَيَكُونُ وَرَقُهَا أَخْضَرَ، وَفِي سَنَةِ الْقَحْطِ (الجفاف)لاَ تَخَافُ (لا تهتم)، وَلاَ تَكُفُّ عَنِ الإِثْمَارِ."(*إرميا 7:17-8).*

ثم قال المرتل في مزمور 37: 3: " اتَّكِلْ عَلَى **يَهْوِهْ** وَافْعَلِ الْخَيْرَ. اسْكُنِ الأَرْضَ وَارْعَ الأَمَانَةَ." احرص على الاعتماد المطلق على الإله بدلاً من البنيات البشرية الضعيفة أو المعيبة. انه لا يفشل أبدا. فهو بار، وعادل، وأمين وحقيقي. ثق به بكل إخلاص.

الصلاة

أبويا الغالي، أنا أضع ثقتي المطلقة فيك وفي كلمتك المعصومة من الخطأ. أنا أعتمد على حكمتك وفهمك، وأعتمد عليك كليًا. أشكرك يا رب، لأنك تمنحني التمييز والحكمة لأعيش منتصراً كل يوم وأظهر مجدك وبرك، باسم يسوع. آمين.

دراسة أخرى:

مزمور 8:118 " الاحْتِمَاءُ **بِيَهْوِهْ** خَيْرٌ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَى إِنْسَانٍ."

أمثال 5:3-6 "تَوَكَّلْ (ثِق) عَلَى **يَهْوِهْ** بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْ. فِي كُلِّ طُرُقِكَ اعْرِفْهُ، وَهُوَ يُقَوِّمُ (يُوجه) سُبُلَكَ."

*اشعياء 4:26 "*تَوَكَّلُوا عَلَى **يَهْوِهْ** إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّ فِي **يَاهَ** **يَهْوِهْ** صَخْرَ الدُّهُورِ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

تيطس 1-2 و إرميا 29-30

يوحنا 22:8-32 و 2ملوك 21-22

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

30 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

جوهر المسيح فيك

"فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مَعَ الْمَسِيحِ فَاطْلُبُوا مَا فَوْقُ، حَيْثُ الْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ **الْإِلَهِ**. اهْتَمُّوا (انشغلوا) بِمَا فَوْقُ لاَ بِمَا عَلَى الأَرْضِ، لأَنَّكُمْ قَدْ مُتُّمْ وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَتِرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي **الْإِلَهِ**. "(كولوسي 1:3-3).

يساعدنا الشاهد الافتتاحي على رسم صورة للحياة التي لدينا الآن في المسيح. إنها حياة القيامة. وتذكر، أنه عندما مات على الصليب، مُتنا معه. ُدفنا معه، وعندما أقامه الإله قمنا معه.

إن الحياة البشرية التي كانت لديك عندما ولدت من والديك قد ماتت؛ لديك حياة جديدة الآن – المسيح! المسيح هو حياتك. هللويا!

يقول الكتاب : "مَتَى أُظْهِرَ الْمَسِيحُ حَيَاتُنَا، فَحِينَئِذٍ تُظْهَرُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ فِي الْمَجْدِ."

(كولوسي 4:3).

هذا أمر مذهل. هذا يعني أنك لست شخصًا عاديًا. كيف يمكن أن تمرض والمسيح هو حياتك؟ كيف يمكن أن يكون هناك أي خطأ في كبدك، أو قلبك، أو كليتك عندما يعيش المسيح فيك؟ كيف يمكن أن تفشل، أو تنهزم، أو تتصرف بحماقة عندما يقويك المسيح من الداخل وترشدك حكمته؟

دائماً وبشكل متكرر، أعلن بجرأة: "المسيح هو حياتي!" المسيح فيك هو سر للعالم، ولكنه جوهر الحياة المسيحية ومجدها. السر كان مخفياً منذ الدهور والأجيال، أما الآن فقد ظهر: "السِّرِّ الْمَكْتُومِ (مخفي) مُنْذُ الدُّهُورِ وَمُنْذُ الأَجْيَالِ، لكِنَّهُ الآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ، الَّذِينَ أَرَادَ **الْإِلَهُ** أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الأُمَمِ (مهما كانت خلفيتهم، ومكانتهم الدينية)، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ."(كولوسي 26:1-27).

جوهر المسيح فيك هو أن المسيح هو حياتك. أنت لست خاضعًا لأساسيات هذا العالم وقيوده؛ لديك حياة المسيح، الطبيعة الإلهية. مبارك الإله!

أُقِر واعترف

أنا لا أخضع لأساسيات هذا العالم وقيوده، لأنني أعيش في المسيح والمسيح هو حياتي. إنه موجود في كل ذرة من كياني، في كل عظمة من جسدي، وفي كل خلية من دمي! أنا أملك وأحكم على الظروف باسمه، محميًا من كل شر وأذى لأنني جالس مع المسيح في الأجواء السماوية. هللويا!

**دراسة أخرى:**

غلاطية 20:2 " مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ **الْإِلَهِ**، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِي."

1يوحنا 4:4" أَنْتُمْ مِنَ **الْإِلَهِ** أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ لأَنَّ الَّذِي فِيكُمْ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي فِي الْعَالَمِ."

1يوحنا 11:5-12 " وَهذِهِ هِيَ الشَّهَادَةُ: أَنَّ **الْإِلَهَ** أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي ابْنِهِ. مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ابْنُ **الْإِلَهِ** فَلَيْسَتْ لَهُ الْحَيَاةُ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

تيطس 1:3-15 و إرميا 31-32

يوحنا 33:8-43 و 2ملوك 23

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**

31 أكتوبر2023 الراعي كريس أوياكيلومي

تعلم أن تستجيب لمبادراته

"فَجَاءَ **يَهْوِهْ** وَوَقَفَ وَدَعَا كَالْمَرَّاتِ الأُوَلِ: «صَمُوئِيلُ، صَمُوئِيلُ». فَقَالَ صَمُوئِيلُ: «تَكَلَّمْ لأَنَّ عَبْدَكَ سَامِعٌ».*" (*1صموئيل 10:3).

تعلّم صموئيل، عندما كان شابًا، على يد عالي الكاهن كيفية الاستجابة لصوت الإله. دعا الإله صموئيل باسمه ثلاث مرات مختلفة، وفي كل من تلك المناسبات، اعتقد صموئيل أن عالي هو الذي كان يدعوه وركض إلى عالي.

منذ أول مرة سمع الصبي اسمه وركض إلى عالي، كان بإمكان الإله أن يوقفه ويقول: "يا صموئيل، لا تذهب إلى عالي، أنا الذي أناديك". ولم يفعل ذلك لأن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها. بل، تركه وترك مسؤولية التدريب لعالي.

في أيامي الأولى في الخدمة، بينما كنت لا أزال أتعلم هذه الأشياء، أتذكر أنني قلت للرب: "ولكن يجب على الجميع أن يعرفوا صوتك." وكانت إجابته: «لا. إنها خرافي التي تعرف صوتي. فالحملان تتبع تحركات الخراف، لأنها لا تعرف صوت الراعي." كم هو مفيد!

تذكر أن الرب يسوع قال لبطرس: "ارع خرافي" (أطعم حملاني). وقال أيضًا: «ارع غنمي». وذلك لأن الحملان تختلف عن الخراف (الغنم)؛ إنهم "أطفال" ولهذا السبب يجب تعليمهم.

عندما تدرس كلمته، فهو يتكلم إليك، ولكن عليك أن تستجيب له. على سبيل المثال، عندما تقرأ الكتاب ؛ لا تقرأه أو تقتبس منه فحسب؛ استجيب! خذ غلاطية 5: 24 كمثال؛ يقول: " وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ *لِلْمَسِيحِ* قَدْ صَلَبُوا الْجَسَدَ مَعَ الأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ.". لا تكتفي بقراءته واقتباسه؛ أجب بالقول: “أنا للمسيح، أنا للإله. لذلك صلبت الجسد مع الأهواء والشهوات. لقد غلبت العالم!» استجب دائمًا للإله ولكلمته؛ استجابتك هي حيث بركتك.

صلاة

أبويا الغالي، كلمتك سراج لرجلي ونور لسبيلي. أسمع وأميز صوتك. أنا حساس ومنتبه لتوجيهاتكم، ومبادراته ونصائحكم. أنا أستجيب بالإيمان، وأفكاري، وكلماتي، وأفعالي تتماشى مع إرادتك دائمًا. اسلك في النصرة باستمرار، باسم يسوع. آمين.

**دراسة أخرى:**

يوحنا 27:10 " خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي."

اشعياء 21:30 "وَأُذُنَاكَ تَسْمَعَانِ كَلِمَةً خَلْفَكَ قَائِلَةً: «هذِهِ هِيَ الطَّرِيقُ. اسْلُكُوا فِيهَا». حِينَمَا تَمِيلُونَ إِلَى الْيَمِينِ وَحِينَمَا تَمِيلُونَ إِلَى الْيَسَارِ."

يعقوب 22:1 " وَلكِنْ كُونُوا عَامِلِينَ بِالْكَلِمَةِ، لاَ سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ."

**خطة قراءة كتابية لمدة عام**

فيلمون 1:1-25 و إرميا 33

يوحنا 44:8-59 و 2ملوك 24-25

**خطة قراءة كتابية لمدة عامين**