**マルコ　Mark ２：２３～２８**

2:23ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると、弟子たちが道々穂を摘み始めた。 2:24すると、パリサイ人たちがイエスに言った。「ご覧なさい。なぜ彼らは、安息日なのに、してはならないことをするのですか。」 2:25イエスは彼らに言われた。「ダビデとその連れの者たちが、食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか、読まなかったのですか。 2:26アビヤタルが大祭司のころ、ダビデは神の家にはいって、祭司以外の者が食べてはならない供えのパンを、自分も食べ、またともにいた者たちにも与えたではありませんか。」 2:27また言われた。「安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために造られたのではありません。 2:28人の子は安息日にも主です。」

23 One Sabbath he was going through the grainfields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. 24 And the Pharisees were saying to him, “Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?” 25 And he said to them, “Have you never read what David did, when he was in need and was hungry, he and those who were with him: 26 how he entered the house of God, in the time of[d] Abiathar the high priest, and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him?” 27 And he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. 28 So the Son of Man is lord even of the Sabbath.”

**２０２０年０８月０２日**

**By　Suzuki**

**『安息日の主』**

 **So the Son of Man is lord even of the** **Sabbath.**

**マルコMark２：２３－２８**

1. 麦の穂を食べる plucking heads of grain
2. 安息日　Sabbath

創世記 Gen 2:3

出エジプト Exd 20:11

申命記 Deu 5:15

1. ダビデの喩　the story of David

真の律法の意味

ダビデは王と祭司

 恵み、祝福、喜び、休息、安心

Grace , Blessing , Joy , Rest , Peace

1. 新しい布と皮袋　New wine skins