**القسم الثالث: دور الكنيسة والمؤمن، مع الحكومات والشعوب
(3) العدالة الاجتماعية والعدالة الكتابية**

**[الحلقة 13]**

**باسم أدرنلي**

**معنى مصطلح العدل في الكتاب المقدس؟**

العدل هو أمر إلهي دعا إليه الله؛ نجد بشكل عام في كتاب العهد القديم، تحت كلمتين: (צֶדֶק و מִּשְׁפָּט)
والعدل/البر والقضاء، منها تأتي كلمة صديق (عادل/بار צדיק).

**المصطلحات العبرية/ عهد قديم:**
كلمة (צֶדֶק) أحياناً تترجم في الفاندايك بثلاث كلمات: الحق، العدل، والبر:
"اقْضُوا بِالْحَقِّ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَأَخِيهِ وَنَزِيلِهِ" تثنية 1: 16
"الْعَدْلَ الْعَدْلَ تَتَّبعُ، لِكَيْ تَحْيَا وَتَمْتَلِكَ الأَرْضَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ" تثنية 16: 20

"هُنَاكَ يَذْبَحْانِ ذَبَائِحَ الْبِرِّ" تثنية 33: 19

מִּשְׁפָּט الحكم، القانون، القضاء (وهي أحد الأركان العشر لكلمة الله)
"8 قَدْ أَخْبَرَكَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا هُوَ صَالِحٌ، وَمَاذَا يَطْلُبُهُ مِنْكَ الرَّبُّ، إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ الْحَقَّ (מִּשְׁפָּט) وَتُحِبَّ الرَّحْمَةَ، وَتَسْلُكَ مُتَوَاضِعًا مَعَ إِلهِكَ" ميخا 6

لا يوجد شيء اسمه المطالبة بالحكم מִּשְׁפָּט في الكتاب المقدس؛ هو إما يطلبه الله من الإنسان، أو يطلبه الإنسان من الله.

**المصطلحات اليونانية/ عهد جديد:**

δικαιοσύνη 1343 البر، الحق، بر الله (اسم، مؤنث، مفرد)

تعني البر "هكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمِّلَ كُلَّ بِرّ" متى 3: 15
"6 طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ... 10 طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ.. 20.. إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى الْكَتَبَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ..." متى 5
"1 اِحْتَرِزُوا مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا صَدَقَتَكُمْ (بركم) قُدَّامَ النَّاسِ لِكَيْ يَنْظُرُوكُمْ.. 33 لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" متى 6.
"32 لأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ الْحَقِّ فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ.." متى 21

"74.. نعبده 75 بِقَدَاسَةٍ وَبِرّ قُدَّامَهُ جَمِيعَ أَيَّامِ حَيَاتِنَا.." لوقا 1
"8 وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ... 10 وَأَمَّا عَلَى بِرّ فَلأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي وَلاَ تَرَوْنَنِي أَيْضًا"
17 لأَنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُّ اللهِ بِإِيمَانٍ، لإِيمَانٍ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا»." رومية 1
"29 إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ بَارٌّ هُوَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْنَعُ الْبِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ" 1 يوحنا 2

δίκαιος 1342 (صفة اسمية، مذكر مفرد) 1346 δικαίως (صفة الفعل) بين بر وعدل.

(يوسف البار- متى 1: 19)؛ (يمطر على الأبرار – متى 5: 45)

"9 إِنِ اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ 1342..." 1 يوحنا 1
1346
"أَمَّا نَحْنُ فَبِعَدْل، لأَنَّنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا، وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ" لوقا 23: 41

"اُصْحُوا لِلْبِرِّ وَلاَ تُخْطِئُوا" (1 كورنثوس 15: 34)؛ " كَيْفَ بِطَهَارَةٍ وَبِبِرّ" 1 تسالونيكي 2: 10
"وَنَعِيشَ بِالتَّعَقُّلِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى" (تيطس 2: 12)؛ " كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْل" 1 بطرس 2: 23

(Δίκη מִּשְׁפָּט) 1349 (اسم، مؤنث، مفرد) وردت ثلاث مرات فقط: قضاء، حكم، عقاب"41 (قول البرابرة).. لاَ بُدَّ أَنَّ هذَا الإِنْسَانَ قَاتِلٌ، لَمْ يَدَعْهُ الْعَدْلُ يَحْيَا وَلَوْ نَجَا مِنَ الْبَحْرِ" أعمال 28: 4
"9 الَّذِينَ سَيُعَاقَبُونَ بِهَلاَكٍ أَبَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ وَمِنْ مَجْدِ قُوَّتِهِ" 2 تسالونيكي 1: 9

"(عن سدوم وعمورة) جُعِلَتْ عِبْرَةً مُكَابِدَةً عِقَابَ نَارٍ أَبَدِيَّةٍ" يهوذا 7

**(1) البر والعدل وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما**

**البر** (عدالة في حق الخالق - الله) تحتكم لمعايير الخالق للعدالة
**العدل** (عدالة بحق البشر - الإنسان) تحتكم لمعايير الخالق
أكون عادل في حق الخالق، وعادل في حق المخلوق. تحب الرب من كل قلبك، وقريبك كنفسك

"عدالة" تجاه البشر فقط، ليس لها علاقة بالعدالة الكتابية وغير مُعرفة!!

نرى هاذان الجانبان في قصة المسيح:
"17 فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟»... 19 فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟» 20 قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا ِللهِ ِللهِ»." متى 22
أيضًا أليشع لم يحث المرأة لرفض إعطاء أولادها للمرابي، لأن الربى محرم وظلم وضد القانون!! بل أوجد لها الرب طريق آخر لسداد الدين، مع عدم التصادم مع حالة الظلم القائمة:

1 وَصَرَخَتْ إِلَى أَلِيشَعَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي الأَنْبِيَاءِ قَائِلَةً: [إِنَّ عَبْدَكَ زَوْجِي قَدْ مَاتَ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَبْدَكَ كَانَ يَخَافُ الرَّبَّ. فَأَتَى الْمُرَابِي لِيَأْخُذَ وَلَدَيَّ لَهُ عَبْدَيْنِ]. 2 فَقَالَ لَهَا أَلِيشَعُ: [مَاذَا أَصْنَعُ لَكِ؟ أَخْبِرِينِي مَاذَا لَكِ فِي الْبَيْتِ]. فَقَالَتْ: [لَيْسَ لِجَارِيَتِكَ شَيْءٌ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ دُهْنَةَ زَيْتٍ]. – 2 ملوك 4

أولا العدالة في حق الخالق، ثم العدالة في حق المخلوق:

ترجمة الروم الأرثوذكس، القداس:
"مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك" مزمور 119: 12
القداس الكاثوليكي:
الكاهن: "هلم نشكر الرب إلهنا"
جواب الرعية " إن ذلك حقٌ وعدل"

"19 وَهذِهِ هِيَ الدَّيْنُونَةُ: إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ، وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ، لأَنَّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً" يوحنا 3
"12 وَنُشْهِدُكُمْ لِكَيْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ ِللهِ الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلَكُوتِهِ وَمَجْدِهِ" 1 تسالونيكي 2

**(2) العدالة ليس لها معايير مزدوجة**:

عدالة المسيحية اللبرالية، مأخوذة من الماركسية، يجب أن تكون قاسي على القوي والغني، ومتساهل مع الفقير والضعيف!
أما العدالة الكتابية، العكس تمامًا، لا يوجد فيها معايير مزدوجة:
"15 لاَ تَرْتَكِبُوا جَوْرًا فِي الْقَضَاءِ. لاَ تَأْخُذُوا بِوَجْهِ مِسْكِينٍ (דָ֔ל) وَلاَ تَحْتَرِمْ وَجْهَ كَبِيرٍ. بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ لِقَرِيبِكَ" لاويين 19

"2 لاَ تَتْبَعِ الْكَثِيرِينَ إِلَى فَعْلِ الشَّرِّ، وَلاَ تُجِبْ فِي دَعْوَى مَائِلاً وَرَاءَ الْكَثِيرِينَ لِلتَّحْرِيفِ 3 وَلاَ تُحَابِ مَعَ الْمِسْكِينِ فِي دَعْوَاهُ" خروج 23

"30 لاَ يَسْتَخِفُّونَ بِالسَّارِقِ وَلَوْ سَرِقَ لِيُشْبعَ نَفْسَهُ وَهُوَ جَوْعَانٌ 31 إِنْ وُجِدَ يَرُدُّ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، وَيُعْطِي كُلَّ قِنْيَةِ بَيْتِهِ" أمثال 6

الجميع ينالوا نفس الاحترام أمام القانون:

"17 لاَ تَنْظُرُوا إِلَى الْوُجُوهِ فِي الْقَضَاءِ. لِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ تَسْمَعُونَ. لاَ تَهَابُوا وَجْهَ إِنْسَانٍ لأَنَّ الْقَضَاءَ ِللهِ. وَالأَمْرُ الَّذِي يَعْسُرُ عَلَيْكُمْ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيَّ لأَسْمَعَهُ" تثنية 1

(3) العدالة بمفهوم الكنيسة الكاثوليكية القديم:

بدأت فكرة تأكيد وتوثيق ممارسة العدالة الاجتماعية في المسيحية عن طريق كاهن يسوعي اسمه لويغي تاباريلي، سنة 1840، متأثرًا ببعض تعاليم الفيلسوف المسيحي توما الأكويني من القرن 13، وضع بعض مقترحات عادلة في ترتيب الشعب النظامي.
بعده سار على خطاه باتريك بروك، كتب كتاب للبابا ليو الثامن سنة 1891، عن حالة الطبقة العاملة القاسية.
من تلاميذه تاباريلي البابا پيوس السادس، وتلميذ آخر كتب منشور لپيوس السادس، الذي جعله يتبنى بشكل رسمي مفهوم "العدالة الاجتماعية" كجزء من العقيدة الكاثوليكية، على النحو التالي:
" يضمن المجتمع العدالة الاجتماعية عندما يوفر الشروط التي تسمح للجمعيات أو الأفراد بالحصول على حقهم حسب طبيعتهم ودعوتهم. العدالة الاجتماعية مرتبطة بالصالح العام وممارسة السلطة.

رابط [ 1 ]
[Compendium of the Social Doctrine of the Church (vatican.va)](https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html)

كان المفهوم السائد هو توفير الخدمات المجتعمية للإنسان الكادح: مساعدته، دعمه، علاجه، تعليمه، الارتقاء به، لكي يصبح عضو فعال وذات مكانة عالية في المجتمع.
لكن للأسف من أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدأت الحركة اللبرالية العالمية بخطف مبدأ العدالة الاجتماعية عن طريق جون بوليز، في كتابه "نظرية في العدالة الاجتماعية" (A Theory of Justice)، حيث قال به:
" ينصب اهتمامنا فقط على البنية الأساسية للمجتمع ومؤسساته الرئيسية (البناء السياسي)، وبالتالي بالقضايا القياسية (مقاييسنا نحن) للعدالة الاجتماعية"
وأصحبت هذه المقاييس الهابطة من أدمغة هؤلاء، كما عرفها جونا غولدبيرغ "اشياء حسنة (بحسب رأيهم)" لا أحد يجب أن يناقش بها؛ ولا أحد يتجرأ أن يعترض عليها"

رابط [ 2 ]
<https://www.youtube.com/watch?v=rtBvQj2k6xo&t=77s>

**مفاهيم مدمرة وخاطئة عن العدل:**

\* سلخ "العدل" عن البر:
البر يتكلم عن العدالة في حق الخالق. ومحبة الإنسان، وهو أعلى من العدل:
**مبدأ تسليم نفسك للعدالة الإلهية التي أنت هاربٌ منها!!**
تركيز المؤمن على "عدالة" أرضية مجردة من عدالة في حق الخالق
مثل الشرطي، الذي يدعو مجرمين هاربين من العدالة أن ينصفوا بعض البعض، دون أن يدعوهم ليسلموا أنفسهم للعدالة!!!!

**من أقوال أدولف هتلر**

"كمسيحي، ليس عندي أي استعداد أن يخدعني أحد، بل عندي المسؤولية لأن أحارب لأجل الحق والعدالة"

“As a Christian, I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice.”
Speech delivered at Munich 12 April 1922; from Norman H. Baynes, ed. (1942). The Speeches of Adolf Hitler: April 1922 – August 1939. Vol. 1. New York: Oxford University Press. p. 19.

"عندما شعب ليس عنده الاستعداد والقدرة أن يحاربوا لأجل بقائهم- القدر وعدالته الأبدية سيحسم نهاية هذا الشعب"

“For when a people is not willing or able to fight for its existence- Providence in its eternal justice has decreed that people's end.”
Adolf Hitler (1998). “Mein Kampf”, Houghton Mifflin Harcourt

عندما قدم هتلر القسم الجمهوري، قال:
"سأبذل كل قوتي لأجل سلامة الشعب الألماني، حماية الدستور والقانون للشعب الألماني، أداء الواجبات الموكلة إلي بضمير صالح، وإدارة شؤون منصبي بنزاهة وعدالة للجميع"

On January 30th, 1933, Hitler was sworn in.
"I will employ my strength for the welfare of the German people, protect the Constitution and laws of the German people, conscientiously discharge the duties imposed on me, and conduct my affairs of office impartially and with justice to everyone," (Swore Adolf Hitler).

\* الحق يُعطى ولا يُؤخذ ولا يُطالَب به:
العدالة الملتصقة بالبر، تجعل العدل والحق شيء يُعطى للآخر، ولا يطالب به من الآخر:
"8 قَدْ أَخْبَرَكَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا هُوَ صَالِحٌ، وَمَاذَا يَطْلُبُهُ مِنْكَ الرَّبُّ، إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ الْحَقَّ وَتُحِبَّ الرَّحْمَةَ، وَتَسْلُكَ مُتَوَاضِعًا مَعَ إِلهِكَ" ميخا 6.

"18 أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ.. 19 أَيُّهَا الرِّجَالُ، أَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ.. 20 أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ.. 21 أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ.. 22 أَيُّهَا الْعَبِيدُ، أَطِيعُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ سَادَتَكُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ.." كولوسي 3
"1 أَيُّهَا السَّادَةُ، قَدِّمُوا لِلْعَبِيدِ الْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ.." كولوسي 4

\* المنصة التي ينادى بها في العدل:
لمن يقال ماذا؟
هل تخاطب الفلسطيني وتخبره بجرائم اليهود؟
أم تخاطب اليهود وتخبرهم بجرائم اليهود؟؟
ولماذا لا تخاطب الفلسطيني وتخبره بجرائم الفلسطينيين؟؟
"1 وَكَانَ حَاضِراً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَوْمٌ يُخْبِرُونَهُ عَنِ الْجَلِيلِيِّينَ الَّذِينَ خَلَطَ بِيلاَطُسُ دَمَهُمْ بِذَبَائِحِهِمْ. 2 فَقَالَ يَسُوعُ لَهُمْ: «أَتَظُنُّونَ أَنَّ هَؤُلاَءِ الْجَلِيلِيِّينَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ الْجَلِيلِيِّينَ لأَنَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هَذَا؟ 3 كَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ. بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ. 4 أَوْ أُولَئِكَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الَّذِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْبُرْجُ فِي سِلْوَامَ وَقَتَلَهُمْ أَتَظُنُّونَ أَنَّ هَؤُلاَءِ كَانُوا مُذْنِبِينَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ السَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ؟ 5 كَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ! بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ»." لوقا 13

\* التعامل مع الإنسان المتألم، إذا كان ألمه مؤقت (حالة تراوما)، أم حالة مستمرة مزمنة (مثال)

\* الفرق بين مواجهة العدل كموقف كنسي رسمي، وكموقف للمؤمن كفرد

الكنيسة تهيئ المؤمن للعمل الصالح، والمؤمن بحسب دعوته ومكانه يكون شهادة للرب.
"17 لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ اللهِ كَامِلاً، مُتَأَهِّبًا لِكُلِّ عَمَل صَالِح" 2 تيموثاوس 3: 17.

"أَيُّهَا الْعَبِيدُ، أَطِيعُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ سَادَتَكُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ... لأَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الرَّبَّ الْمَسِيحَ" (كولوسي 3: 22 و24).

\* الخبط بذاتنا أمام المجتمع، هي روح فريسية؟ (نقد المسيحيين "الصهاينة")
سمة من سمات الفريسية:
"11 أَمَّا الْفَرِّيسِيُّ فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هكَذَا: اَللّهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الزُّنَاةِ، وَلاَ مِثْلَ هذَا الْعَشَّارِ." لوقا 18

\* نظام اقتصادي اشتراكي، لكن طوعي، من القلب:
" 1 «فِي آخِرِ سَبْعِ سِنِينَ تَعْمَلُ إِبْرَاءً. 2 وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الإِبْرَاءِ: يُبْرِئُ كُلُّ صَاحِبِ دَيْنٍ يَدَهُ مِمَّا أَقْرَضَ صَاحِبَهُ. لا يُطَالِبُ صَاحِبَهُ وَلا أَخَاهُ لأَنَّهُ قَدْ نُودِيَ بِإِبْرَاءٍ لِلرَّبِّ. ... 7 «إِنْ كَانَ فِيكَ فَقِيرٌ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ ... 9 احْتَرِزْ مِنْ أَنْ يَكُونَ **مَعَ قَلبِكَ** كَلامٌ لئِيمٌ قَائِلاً: قَدْ قَرُبَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ سَنَةُ الإِبْرَاءِ وَتَسُوءُ عَيْنُكَ بِأَخِيكَ الفَقِيرِ وَلا تُعْطِيهِ فَيَصْرُخَ عَليْكَ إِلى الرَّبِّ فَتَكُونُ عَليْكَ خَطِيَّةٌ...11 .. افْتَحْ يَدَكَ لأَخِيكَ المِسْكِينِ وَالفَقِيرِ فِي أَرْضِكَ." تثنية 15

" 34 إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مُحْتَاجاً لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ أَوْ بُيُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَأْتُونَ بِأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ 35 وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ فَكَانَ يُوزَّعُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ احْتِيَاجٌ." أعمال 4
"3 فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا حَنَانِيَّا لِمَاذَا مَلأَ الشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ وَتَخْتَلِسَ مِنْ ثَمَنِ الْحَقْلِ؟ 4 أَلَيْسَ وَهُوَ بَاقٍ كَانَ يَبْقَى لَكَ؟ وَلَمَّا بِيعَ أَلَمْ يَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ؟ فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا الأَمْرَ؟ أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ»" أعمال 5

إذا العدل الكتابي، هو عبارة عن البر العادل؛ عدالة في حق الله، وعدالة في حق الإنسان.

**كُن لبرالي بالمعنى الصحيح**:

"21 امْتَحِنُوا كُلَّ شَيْءٍ. تَمَسَّكُوا بِالْحَسَنِ" 1 تسالونيكي 5

"5 جَرِّبُوا أَنْفُسَكُمْ، هَلْ أَنْتُمْ فِي الإِيمَانِ؟ امْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ.." 2 كورنثوس 13

Article about social justice, roots, and when it was distorted:
<https://www.thegospelcoalition.org/article/faqs-christians-know-social-justice/>