**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 4,
इस्राएल की भूमि के लिए विनाश के संदेश, यहेजकेल 6:1-7:27**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए अपने उपदेश हैं। यह सत्र 4 है, इस्राएल की भूमि के लिए विनाश के संदेश। यहेजकेल 6.1-7.27।

अब हम यहेजकेल अध्याय 6 और 7 पर आते हैं। यदि हम यहेजकेल की पुस्तक के इस पहले भाग की प्रगति पर नज़र डालें, जो अध्याय 1 से 7 तक चलता है, तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें घटित हो रही हैं।

दो दर्शन हुए हैं, प्रतीकात्मक कार्य हुए हैं, और न्याय के भविष्यवाणियाँ हुई हैं। और न्याय के भविष्यवाणियाँ अध्याय 6 और 7 में जारी हैं, लेकिन उनमें एक अंतर है। क्योंकि हमारे पास जो न्याय के भविष्यवाणियाँ थीं, वे प्रतीकात्मक कार्यों से जुड़ी थीं, लेकिन मूल रूप से, वे यरूशलेम-उन्मुख थीं।

वे मूलतः यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम के भाग्य के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम भूमि से संबंधित न्याय के बारे में अधिक व्यापक रूप से सोचने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह यहूदा की भूमि है, इस्राएल की भूमि है, जिसे कष्ट सहना है।

तो यहाँ हमारे पास इसराइल की भूमि के लिए विनाश के संदेशों की एक श्रृंखला है। और इसलिए, यह उन पहले के भविष्यवाणियों से अलग है। यरूशलेम की घेराबंदी और पतन की काली छाया, घेराबंदी 588 में शुरू हुई और 587 में समाप्त हुई, और वह छाया अभी भी पाठ पर स्पष्ट रूप से मंडरा रही है।

और अभी भी इसके बारे में सोचा जा रहा है क्योंकि मन में बेबीलोन का आक्रमण है, जो अंततः यरूशलेम पर केंद्रित था, लेकिन इसमें भूमि पर कब्ज़ा और विनाश भी शामिल था। तो, हम अध्याय 6 और अध्याय 7 पर आते हैं। ये दो साहित्यिक इकाइयाँ हैं, दो भविष्यसूचक साहित्यिक इकाइयाँ। और हम देखते हैं कि वे एक ही तरह से शुरू होती हैं।

प्रभु का वचन मेरे पास आया। और यहेजकेल की पुस्तक में, यह वह तरीका है जिससे पुस्तक विभिन्न संदेशों के साथ आगे की गति को इंगित करती है। और यह सूत्र, प्रभु का वचन मेरे पास आया, यह एक भविष्यवाणी संदेश प्राप्त करने का सूत्र है।

और बार-बार, हम इसे अनुभागों की शुरुआत में देखेंगे। तो, अध्याय 6 अध्याय 7 के विपरीत है। अगर हम अध्याय 6 को और करीब से देखें, तो हम पाते हैं कि वास्तव में, यहाँ दो अलग-अलग संदेश शामिल किए गए हैं। और 1 से 10 तक हैं।

1 से 10 और फिर 11 से 14 हैं। जो हमें बताता है वह श्लोक 3 में सूत्र है, बोलने का सूत्र: प्रभु परमेश्वर का वचन सुनो। और इसका एक विशेष संदेश के कम स्तर पर परिचयात्मक अर्थ है: प्रभु का वचन सुनो।

फिर हमें श्लोक 11 में एक समान सूत्र मिलता है, लेकिन वही नहीं। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जिसे हम पहले भी कई बार एक प्रकार के भविष्यसूचक बैज के रूप में देख चुके हैं जिसे यहेजकेल को अपने संदेशों की शुरुआत में घोषित करना है। और इसलिए, दो परिचयात्मक सूत्र दो अलग-अलग छोटे संदेशों का परिचय देते हैं, 1 से 10 और फिर 11 से 14। और दोनों संदेशों के बारे में कुछ समान है: वे शारीरिक इशारों से शुरू होते हैं।

हमारे पास प्रतीकात्मक क्रियाएँ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो इस बात का अनुमान लगाता है कि यहेजकेल को एक निश्चित इशारा करना है जिससे उसे शुरुआत करनी है। और पद 2 में, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करो। और यह भी एक सूत्र है जिसे हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ते समय कई बार दोहराएँगे, कि यहेजकेल को उस दिशा में स्थिर होकर देखना है जिसके लिए संदेश नियत है, जिसका उद्देश्य है।

और इस स्थिर घूरने के बारे में कहा गया है, अपना चेहरा उस ओर मोड़ो। और फिर, हमारे पास श्लोक 11 में एक और इशारा है: अपने हाथों से ताली बजाओ और अपने पैरों को पटक दो। और इसके साथ एक बयान, एक व्याख्यात्मक बयान, अफसोस, इस्राएल के घराने के सभी घृणित घृणित कामों के लिए होना चाहिए।

और हम उस इशारे को देखेंगे, जब हम श्लोक 11 में इस पर आएँगे तो अपने हाथों से ताली बजाएँगे और अपने पैरों से ताली बजाएँगे। लेकिन हमारे पास यह समानता है। और फिर, बेशक, दोनों मामलों में, इस्राएल की भूमि शामिल है।

तो, इन संदेशों को एक साथ रखने के कई कारण हैं। वे एक दूसरे से अच्छी तरह मेल खाते हैं। और वे सभी एक ऐसी आपदा के बारे में हैं जो इज़राइल की भूमि पर आने वाली है।

पद 3 में कहा गया है, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु परमेश्वर का वचन सुनो। खैर, यह स्पष्ट रूप से एक अलंकारिक संबोधन है। सबसे पहले, पहाड़ों के कान नहीं होते।

वे इंसान नहीं हैं। इसलिए, वे सुन नहीं सकते। लेकिन यह उन तक पहुंचना है।

और हमारे पास पहाड़ों के लिए एक अलंकारिक संबोधन है। अलंकारिक संबोधन के पीछे असली संबोधनकर्ता, निश्चित रूप से, युद्ध के कैदी हैं, बेबीलोनिया में युद्ध के वे 597 कैदी। और उन्हें यह संदेश सुनना है, जिसे यहेजकेल ने सुनाया, माना जाता है कि वह सैकड़ों मील दूर इज़राइल में पहाड़ों से बात कर रहा है।

तो, इस्राएल के पहाड़ों के खिलाफ यह लेख, अच्छा, उन्हें क्यों अलग किया जाना चाहिए? उन्हें इस संबोधन के योग्य क्यों होना चाहिए? अच्छा, इसके दो कारण हैं। यह श्लोक 3 में आगे कहता है, भगवान परमेश्वर इस प्रकार कहता है। ओह, हाँ, हम वहाँ हैं।

आपको श्लोक 3 में वह दूसरा सूत्र पहले से ही मिल गया है जो श्लोक 11 में है, यहाँ प्रभु के वचन के साथ। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर पहाड़ों और पहाड़ियों, घाटियों और घाटियों से कहता है। और उस सूची में कुछ पुरानी यादें हैं क्योंकि वे सभी निर्वासित, वे 597 निर्वासित, वे बेबीलोनिया में हैं, समतल मैदान, मीलों-मील तक फैला हुआ।

और वे अपनी मातृभूमि के बारे में इतना अलग सोचते हैं, वह ऊबड़-खाबड़ मातृभूमि, पहाड़ और पहाड़ियाँ, खड्ड और घाटियाँ। और यही वादा किया हुआ देश है। यहीं उनके पूर्वज रहते थे।

और यहीं वे वापस जाना चाहेंगे। और इसलिए, वहाँ कुछ खास और कुछ मार्मिक है। और यह परिदृश्य, अपनी सारी भव्यता के साथ, इज़राइल के लिए ईश्वर का उपहार दर्शाता है।

और इसलिए, इस परिदृश्य के लिए यह उदासीन संदर्भ है। लेकिन कुछ और भी है क्योंकि पहाड़ों का विशेष रूप से एक भयावह महत्व है जहाँ बाद के पूर्व-निर्वासन पैगंबरों का संबंध है। क्योंकि वहाँ ऊँचे स्थान थे।

पद 3 के अंत में हमें बताया गया है, मैं स्वयं तुम पर तलवार चलाऊंगा, और तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नष्ट कर दूंगा। और ये स्थानीय पवित्र स्थान थे, स्थानीय पूजा स्थल, पूरे इस्राएल में फैले हुए थे। और ठीक है, तुम्हारे पास यरूशलेम जाने के त्यौहार के समय थे, लेकिन तुम्हारा चर्च कोने के आसपास था।

और जब त्योहार का समय न हो तो आप वहाँ पूजा कर सकते थे। लेकिन इस तरह की सोच के खिलाफ़ दो बातें थीं। एक, रूढ़िवादी धर्मशास्त्र कहता था कि किसी को केवल यरूशलेम मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए।

और यह बात बहुत दृढ़ता से मानी गई। और पुजारी यहेजकेल भी दृढ़ता से इस दृष्टिकोण पर कायम रहे। और इसलिए, ऊँचे स्थानों की पूजा में कुछ न कुछ गलत है।

लेकिन इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि ये ऊँचे स्थान उस चीज़ से जुड़े थे जिसे ज़्यादा रूढ़िवादी लोग मूर्तिपूजा मानते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वे अपनी पूजा में मूर्तियों को शामिल करते थे। और उन स्थानीय चर्चों में कनानी प्रभाव था, बुतपरस्त प्रभाव था।

और यही कारण है कि वे यहाँ हमले का विषय हैं। और मूल रूप से और बुनियादी तौर पर, इज़राइल के रूढ़िवादी विश्वास ने धार्मिक छवियों को मना कर दिया। और आपको याद होगा कि यह दस आज्ञाओं, दस आज्ञाओं की शुरुआत, निर्गमन अध्याय 20, श्लोक 4 और 5 से ठीक पहले की बात है। तुम अपने लिए कोई मूर्ति या छवि नहीं बनाओगे, चाहे वह किसी भी चीज़ के रूप में हो जो ऊपर स्वर्ग में है या नीचे पृथ्वी पर है या जो पृथ्वी के नीचे पानी में है।

तुम उनके सामने झुकना नहीं चाहिए और न ही उनकी पूजा करनी चाहिए। और हम यहाँ हैं, निर्गमन के अध्याय 20 के श्लोक 4 और 5 में दस आज्ञाओं में यह प्रतिबंध है। लेकिन यह वहाँ था।

आपको निर्गमन अध्याय 6 में श्लोक 4 के अंत में मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। और इसलिए वे छवियाँ स्वतः ही पुराने नियम के रूढ़िवादी धर्मशास्त्र के संबंध में परेशानी का संकेत देती हैं। और इसलिए, यह विनाश के इस संदेश का आधार है। तुम्हारी वेदियाँ उजाड़ हो जाएँगी; तुम्हारी धूप जलाई जाएगी।

मैं तुम्हारे मारे हुए लोगों को तुम्हारी मूर्तियों के सामने फेंक दूँगा। मैं इस्राएल के लोगों की लाशों को उनकी मूर्तियों के सामने रख दूँगा। मैं तुम्हारी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के चारों ओर बिखेर दूँगा।

अब, यह विनाश की बात करता है, लेकिन यह किसी और बात की भी बात करता है। क्योंकि ये ऊँचे स्थान इन लाशों और हड्डियों की उपस्थिति से अशुद्ध हो जाएँगे, और इसलिए उनका इस्तेमाल अब और पूजा के लिए नहीं किया जा सकेगा।

और इसलिए, यह अशुद्धता का भाग्य है। अब उन्हें पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे वध के तथ्य के बावजूद। तो, वहाँ दो विशेषताएँ हैं।

और तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा नगर उजड़ जाए, और तुम्हारे ऊँचे स्थान नष्ट हो जाएँ। और तुम्हारी वेदियाँ उजड़ जाएँगी और नष्ट हो जाएँगी। तुम्हारी मूर्तियाँ टूट जाएँगी और नष्ट हो जाएँगी।

तुम्हारे धूपदान काटे जाएँगे। और तुम्हारे बीच में मारे गए लोग गिरेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।

यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह संदेश दो भागों में विभाजित है। एक से दस तक। और पहला भाग सातवीं आयत में समाप्त होता है।

और, बेशक, अगर आप ध्यान से देखें तो सुराग पहचान का सूत्र है। यहेजकेल की किताब आम तौर पर न्याय के संदेश के साथ समाप्त होती है। तब तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूँ।

इस्राएल के पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों की इस सारी अपवित्रता और विनाश के सामने, तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। और परमेश्वर की वास्तविकता और परमेश्वर द्वारा अपेक्षित आराधना की शुद्धता के इस बुरे अनुभव से यह सबक सीखा जाना चाहिए। लेकिन फिर इस समग्र संदेश का दूसरा चरण है।

और वह भी दसवीं आयत में मान्यता सूत्र के साथ समाप्त होने जा रहा है। वे जान लेंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैंने उन पर यह विपत्ति लाने की धमकी व्यर्थ में नहीं दी।

और व्यर्थ का मतलब है बिना किसी उचित कारण के। बिना किसी उचित कारण के। मैंने बिना किसी उचित कारण के उन पर यह आपदा लाने की धमकी नहीं दी।

लेकिन आठवीं आयत में, हमें इस पहले संदेश का दूसरा चरण मिलता है। मैं कुछ छोड़ दूंगा। और यह बहुत आश्वस्त करने वाला लगता है।

लेकिन इन न्याय-वाचनों में, निर्वासन एक बुरी बात प्रतीत होती है, जैसा कि यह स्पष्ट रूप से था। कौन घर छोड़कर सैकड़ों मील दूर रहना चाहेगा? और इसलिए निर्वासन का यही भाग्य है, जिसके बारे में कुछ लोग चिंतित हैं। और श्लोक नौ, जो बच निकलेंगे वे उन राष्ट्रों के बीच मुझे याद करेंगे जहाँ वे बंदी बनाकर ले जाए जाएँगे।

मैं उनके उन दुराग्रही हृदयों से कैसे कुचला गया जो मुझसे दूर हो गए थे। और उनकी दुराग्रही आँखें जो उनकी मूर्तियों की ओर फिर गईं। तब वे अपनी सारी घिनौनी हरकतों और अपने किए गए बुरे कामों के कारण अपनी ही दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे।

और वे जान लेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। और इसी तरह। अब यहाँ दो विशेषताएँ हैं।

कई मामलों में, जब लोग पीड़ित होते हैं, तो वे दो स्तरों पर पीड़ित होते हैं। वे शारीरिक स्तर पर पीड़ित होते हैं। उनके साथ कुछ बुरा होता है।

लेकिन यह अंत नहीं है। इसके पीछे एक तरह का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। और वे इसे याद करके जीते हैं।

वे उस स्थिति का अफसोस करते हुए जीते हैं। वे लंबे समय तक उस स्थिति के दुख को अपने मन में लेकर जीते हैं। और इसलिए, दुख दो तरह के हो सकते हैं।

और निर्वासितों के लिए, पहले के साथ-साथ दूसरे प्रकार की पीड़ा भी है। न केवल उन्हें अपने घरों से निकाल दिया जाएगा, बल्कि उन्हें गहरा दुख और पछतावा भी होगा। और इसलिए, इस दूसरे प्रकार की मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जोर दिया जाता है।

और इस मनोवैज्ञानिक पीड़ा में एक तरह की श्रृंखला है। सबसे पहले, जब वे इस बात के बारे में सोचेंगे कि उन्हें अपने वतन से क्यों निकाल दिया गया, तो उन्हें यह याद आएगा कि यह एक बुरी याद है। उन्हें पश्चाताप होगा। गलत चुनाव करने और भगवान पर उनके प्रभाव के बारे में अपराध बोध होगा।

और हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। इसमें पछतावा, नुकसान की भावना, अपने चुनाव के परिणामों के प्रति चेतना की भावना होगी। और फिर अंत में, यह मान्यता होगी कि इस स्थिति में ईश्वर काम कर रहा है, और ऐसा होना ही था।

ऐसा होना ही था। श्लोक 9 के मध्य में एक दिलचस्प बात यह है कि कैसे मैं उनके उन्मत्त हृदय से कुचला गया जो मुझसे दूर हो गए थे। इस कथन के मध्य में, NIV में, मैं वर्णन करता हूँ कि कैसे मैं व्यभिचारी हृदयों से दुखी हुआ हूँ।

और जाहिर है, यहाँ भगवान के दुःख का उल्लेख है। यह दिलचस्प है क्योंकि यह होना ही था, इस बात से मानवीय दुःख है, लेकिन एक भावना यह भी है कि भगवान को भी दुःख हुआ है। और यह यहाँ बहुत दृढ़ता से आता है, कि भगवान को नुकसान पहुँचाया गया है, कि इस पूरे अनुभव में भगवान को भी मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुँची है।

तो, भगवान भी इस निर्वासन का एक प्रकार का शिकार है। अलग-अलग भाषाओं में, हम इस विचार को बाद के अध्यायों में उठाते हुए पाएंगे: भगवान की हानि, भगवान की अपनी हानि, भगवान की मनोवैज्ञानिक हानि, यहाँ तक कि लोगों को उस भूमि से निष्कासित कर दिया गया।

भगवान के लिए ऐसा करना आसान नहीं था , और इसने भगवान के दिल में गहरे दुख का अवशेष छोड़ दिया, और ऐसा होना ही था। हम कभी-कभी बच्चों से कहते हैं, इससे तुम्हें जितना दुख होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख होता है। और वस्तुतः, भगवान यहाँ यही कह रहे हैं।

लेकिन फिर हम 11 से 14 में दूसरे दैवज्ञ पर आते हैं, जिसका परिचय इस संदेशवाहक सूत्र द्वारा दिया गया है और जिसका परिचय इस शारीरिक हाव-भाव द्वारा भी दिया गया है। अपने हाथों से ताली बजाएँ और अपने पैरों से ताली बजाएँ। अब आपको हमेशा यह पूछना होगा कि हाव-भाव कहाँ तक हैं, विभिन्न संस्कृतियों में उनका क्या अर्थ है।

कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जहाँ आप अपना सिर हिलाते हैं, और इसका मतलब है कि आप नहीं। इसलिए, आपको विदेशी भागों में जाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और हम कह सकते हैं, ठीक है, ताली बजाना, आप जानते हैं, हम ऐसा तब करते हैं जब हम खुश होते हैं।

लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति है। एक शिक्षक के बारे में सोचिए जो एक अनियंत्रित कक्षा के सामने खड़ा है। वह क्या करता है? एक ताली।

और फिर, आह, उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाता है। और यह उनकी आपत्ति है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाएँ।

और इसलिए, वह एक बार हाथ की ताली बजाकर ऐसा करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है। एक बार अपने हाथ से ताली बजाओ और फिर अपने पैर से ठोकर मारो।

और फिर अपने पैर पटकना, जो स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण है। यहाँ हाथों से ताली बजाना परमेश्वर के क्रोध को व्यक्त करता है। हमें श्लोक 12 के अंत में मेरे क्रोध के संदर्भ में परमेश्वर के क्रोध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

और यह उसे व्यक्त करने जा रहा है। और ये दोनों इशारे, पैर पटकना और हाथों से ताली बजाना भगवान का आक्रोश है, इस पूरी स्थिति पर उनका गुस्सा। इसलिए, भगवान के साथ मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं, दुख और गुस्सा।

कभी-कभी, माता-पिता का बच्चा शरारती होता है, और वे उस बच्चे से नाराज़ होते हैं, लेकिन वे इस बात से भी दुखी होते हैं कि बच्चे ने ऐसा कुछ किया है, और वे वास्तव में इसे समझ नहीं पाते हैं। और भगवान के साथ भी मिली-जुली भावनाएँ होती हैं। हमें श्लोक नौ में दुःख है, और फिर श्लोक 11 और उसके बाद के श्लोकों में क्रोध है, और ये दोनों एक साथ हैं।

और फिर, इसके साथ ही, उसे इस्राएल के घराने के सभी घृणित कामों के लिए हाय हाय चिल्लाना है। और वहाँ थोड़ा सा दुःख भी है, आने वाली विपत्ति पर भी, हाय हाय, शोक की अभिव्यक्ति है। सज़ा के तीन रूप होने जा रहे हैं।

तलवार से, अकाल और महामारी से मरना, श्लोक 11 का अंत। और इसे अगले श्लोक में विकसित किया गया है। और हमने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन हमने इसे 5:12 में भी पढ़ा था, और कई बार, लोगों के मरने के विभिन्न तरीकों की शारीरिक पीड़ा का विस्तार से वर्णन किया गया है।

तलवार से, जाहिर है दुश्मन की तलवार से। अकाल से तात्पर्य घेराबंदी के संदर्भ में है, जहां शहरों के बाहर भोजन की कोई पहुंच नहीं है। और फिर प्लेग, प्लेग फैलना क्योंकि स्वच्छता की कमी है और कीटाणु विकसित होते हैं और यह सब एक अस्वस्थ स्थिति है।

और इसलिए, ये तीन प्रकार के दुष्ट एजेंट हैं जिन्हें हम यहाँ और पहले 5:12 में भी पाते हैं। लेकिन फिर पद 13 में आरोप लगाया जाता है, कि वे जान लेंगे, तुम जान लोगे कि मैं प्रभु हूँ। एक तरह से, यह पद 11 में शुरू हुए इस छोटे संदेश का अंत है।

फिर जब आप इस आरोप को न्याय संदेश में शामिल पाते हैं तो यह और विस्तृत हो जाता है। और फिर, श्लोक 14 में, आपको ईश्वर का हस्तक्षेप मिलता है। याद रखें कि हम न्याय की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे थे, और सज़ा पक्ष को दो तरीकों से दिखाया गया है।

ईश्वर द्वारा नकारात्मक तरीके से स्थिति में व्यक्तिगत हस्तक्षेप और मानवीय परिणामों के द्वारा भी। और इसलिए, पद 14 में इस हस्तक्षेप में, मैं उनके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाऊंगा और उनकी सभी बस्तियों के माध्यम से देश को उजाड़ और बंजर बना दूंगा। और इसलिए, पद 13 में, आपको मान्यता सूत्र मिला है, और फिर आपको आरोप के संदर्भ में वह विस्तार मिला है।

नहीं, 13 में आगे बढ़ते हुए मानवीय परिणामों के संदर्भ में। और फिर 14 में आपको दैवीय हस्तक्षेप मिलता है। और आपके पास जंगल से भूमि के विनाश की सीमा है, यह यहूदा के दक्षिण में जंगल है, रिबला तक, सीरिया में दूर तक।

उस पूरे देश को बेबीलोनियों के हाथों नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बेबीलोनियों के पीछे ईश्वर ही एजेंट के रूप में खड़ा है। यह ईश्वर ही है जो उस आक्रमण और विनाश में उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ा रहा है।

और फिर एक अंतिम मान्यता सूत्र। तब वे जानेंगे कि मैं भगवान हूँ। आखिरकार वे अनुभव से सीखेंगे जो वे किसी और तरीके से नहीं सीख सकते थे।

वे ईश्वर की वास्तविकता के बारे में कड़वे अनुभव से सीखेंगे, कि ईश्वर की इच्छा कहाँ है , और उसे उन्हें कहाँ ले जाना चाहिए था। और फिर अध्याय 7। अरे नहीं, लेकिन अध्याय 7 पर जाने से पहले, हम जो पढ़ रहे हैं, उसका एक और एजेंडा है जिसका हमने पहले उल्लेख नहीं किया है। यह एक एजेंडा है जो अध्याय 4 में शुरू हुआ, अध्याय 5 में चला गया, और अध्याय 6 में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। और यह लैव्यव्यवस्था 26 में वाचा के शापों पर निर्भरता है।

मुझे लगता है कि मैंने किसी समय इसका उल्लेख किया था, शायद परिचय में। लेकिन यहाँ, यह अध्याय 6 में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। लैव्यव्यवस्था 26 में दो भाग हैं: एक सुखद भाग और एक दुखद भाग। और सुखद भाग वह आशीर्वाद है जो वाचा आज्ञाकारिता, परमेश्वर की वाचा के नियमों का पालन करने पर मिलता है।

लेकिन फिर दूसरा पक्ष वाचा के अभिशाप हैं। और उस दूसरे भाग में, यही अध्याय 4 और 5 में और मुख्य रूप से अध्याय 6 में प्रतिध्वनित हो रहा है। और यह एक पुरोहित पाठ है जो वाचा को तोड़ने के लिए दंड निर्धारित करता है। और इसलिए, यहाँ एक और संकेत है कि कैसे यहेजकेल पुजारी भविष्यवक्ता है और कैसे वह एक पुरोहित पाठ, टोरा से, यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों को उठा रहा है।

और विशेष रूप से, विशेष रूप से, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है, हाँ, हाँ, हम इसे अब देख सकते हैं। लैव्यव्यवस्था 26, श्लोक 30 से 33। वहाँ वाचा के शापों का एक समूह है।

और अगर आप देखते रहें, तो मैं लैव्यव्यवस्था 26 की आयत 30 से पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊँचे स्थानों को नष्ट कर दूँगा, इसमें लिखा है। खैर, इसे यहेजकेल 6 की आयत 3 में शब्दशः उठाया गया था, है न? अंत में, मैं तुम्हारे ऊँचे स्थानों को नष्ट कर दूँगा। और मुझे लगता है कि यह थोड़ी देर बाद भी आएगा।

मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से वहाँ है। मैं तुम्हारे ऊँचे स्थानों को नष्ट कर दूँगा, और मैं तुम्हारी धूप वेदियों को काट दूँगा। खैर, तुम्हारी धूप वेदियाँ। मुझे लगता है कि यह वही हिब्रू शब्द है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक अलग अनुवादक है।

हम टूट जाएँगे और कट जाएँगे। यह श्लोक 4 में और फिर श्लोक 7 में कहा गया है। और लैव्यव्यवस्था 26 के श्लोक 31 में, मैं तुम्हारे शहरों को बर्बाद कर दूँगा। और यह श्लोक 6 में फिर से प्रकट होता है: तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा शहर बर्बाद हो जाएगा।

यह वही हिब्रू शब्द है: शहर और नगर। और फिर, लैव्यव्यवस्था 31, 26, 31 में, मैं तुम्हारी सुखद सुगंध को नहीं सूंघूंगा। कभी-कभी, परमेश्वर को पूजा के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर उस भुने हुए मांस की सराहना करता है - मम्म, स्वादिष्ट।

और इसलिए, वह उस बलिदान को स्वीकार करता है। और यह एक मुहावरा है, एक रूपक है जिसका कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपकी सुखद गंध को नहीं सूँघूँगा।

खैर, अगर हम श्लोक 13 को देखें, तो यह इन ऊँचे स्थानों के बारे में बताता है, जहाँ उन्होंने अपनी सभी मूर्तियों को सुखद सुगंध चढ़ाई। और हम वहाँ हैं। ये भगवान की छवियाँ थीं, यहोवा की छवियाँ, लेकिन उन्हें स्वयं भगवान और यहूदा में रूढ़िवादी लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

और फिर, श्लोक 32 में, मैं देश को उजाड़ दूँगा। और वह भी श्लोक 13 में है। खैर, यह श्लोक 14 में है, मैं देश को उजाड़ दूँगा।

मैं देश को उजाड़ दूंगा। और अंत में, श्लोक 33 में, मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा। और श्लोक 8 में, तुम देशों में बिखर जाओगे।

और इसलिए स्पष्ट रूप से, आप लेविटिकस 26 को उठा रहे हैं। और भविष्यवक्ता, जो एक पुजारी भी है, इस पुजारी साहित्य में वापस जाकर अपने संदेश को मजबूत कर सकता है और कह सकता है, यह यहाँ है, यह यहाँ है, आपको शुरू से ही पता होना चाहिए था कि यह आपको कहाँ ले जाएगा। और यह उसके संदेश को अतिरिक्त अधिकार और प्रामाणिकता देता है।

और इसलिए, वहाँ वह अतिरिक्त एजेंडा है। हम यहेजकेल के अध्याय 7 में जाते हैं। और यहाँ फिर से, हमारे पास भूमि के विनाश के विषय की निरंतरता है, न कि केवल यरूशलेम, हालाँकि कोई केवल यरूशलेम या उसकी राजधानी कैसे कह सकता है, लेकिन भूमि भी नष्ट होने जा रही है।

अध्याय 7 अगली साहित्यिक इकाई है। आपको यह परिचय मिलता है: प्रभु का वचन मेरे पास आया, जो एक नई साहित्यिक इकाई को पेश करने का मानक तरीका है। इसमें अलग-अलग संदेशों की एक श्रृंखला शामिल है जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है। आप उन संदेशों की सीमाओं को पद 2 में बता सकते हैं: इस प्रकार प्रभु परमेश्वर इस्राएल की भूमि से कहता है।

और आप श्लोक 4 के अंत में भी बता सकते हैं, वह पहचान सूत्र, तब आप जान जाएँगे कि मैं प्रभु हूँ। तो यह पहला संदेश है। और फिर श्लोक 5, आप आगे बढ़ रहे हैं।

और श्लोक 5 कहता है, प्रभु परमेश्वर ऐसा कहता है। और फिर वही बात फिर से है। और फिर श्लोक 9 एक मान्यता सूत्र के साथ समाप्त होता है, जो न्याय की भविष्यवाणी को बंद करता है, तब तुम जानोगे कि यह मैं प्रभु हूँ जो प्रहार करता हूँ।

और फिर हमें पद 10 में कोई परिचय नहीं मिला है। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि पद 9 एक निष्कर्ष है। लेकिन पद 10 से 27 हमारा आखिरी संदेश है।

और वह समाप्त होता है, यह मान्यता सूत्र द्वारा इसके अंत को इंगित करता है, और वे जान लेंगे कि मैं श्लोक 27 में प्रभु हूँ। और इसलिए यह हिस्सा याद रखें, मैं कट्टरपंथी ईश्वरकेंद्रितता वाक्यांश का उपयोग करता हूँ । और न्याय के ये संदेश, वे सभी भगवान की ओर इशारा करते हैं।

ये सभी ईश्वर का रहस्योद्घाटन हैं। और अंत में, यह सिर्फ़ कुछ घटित होना या कुछ ऐसा नहीं है जो ईश्वर ने किया हो, बल्कि ईश्वर के बारे में शिक्षा है। और ईश्वर कौन है, इसकी पहचान है।

और इसलिए, परमेश्वर इस पुस्तक के केंद्र में है। ठीक सातवीं आयत में वापस जाकर, हमें बताया गया है कि यहाँ इस्राएल की भूमि को संबोधित किया जा रहा है। और हमारे अंत के दूसरे भाग में वास्तविक संदेश में, भूमि के चारों कोनों पर अंत आ गया है।

अब, तुम्हारा अंत आ गया है। मैं तुम्हारे खिलाफ अपना गुस्सा निकालूंगा । तुम तीन बार अंत शब्द पर गौर करो।

हिब्रू लेखन में, आपको हमेशा दोहराव पर ध्यान देना चाहिए। यदि शब्द दोहराए जाते हैं, तो यह एक बहुत ही ठोस संकेत है कि आप उस शब्द को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और यह जो कहा जा रहा है उसका विषय है।

इसलिए, हमेशा दोहराव पर ध्यान दें। और यहाँ तीन बार अंत, अंत, अंत है। और यह, वास्तव में, पहले की भविष्यवाणी से लिया गया है।

अध्याय छह में, पुरोहिती पाठ, लैव्यव्यवस्था 26 पर जोर दिया गया है। अब एक भविष्यवाणी पाठ पर जोर दिया गया है। और जिस पर हम ध्यान देते हैं वह आमोस की पुस्तक में है।

और यह अध्याय आठ है। और यह श्लोक दो है। आमोस ने क्या कहा, मेरे लोगों, इस्राएल का अंत आ गया है; मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोडूंगा।

उनके पास मौके थे। उन्होंने उन्हें गंवा दिया। अब यह पूर्णतः अंत है। मेरे लोगों, इस्राएल का अंत आ गया है; मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोडूंगा।

और आमोस की पुस्तक के संदर्भ में, यह निश्चित रूप से 721 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य इस्राएल के विनाश की बात कर रहा है। लेकिन प्रामाणिक रूप से, यह यरूशलेम के विनाश और 587 में दक्षिणी राज्य के विनाश की ओर भी इशारा कर रहा है। यह फिर से अंत है।

और यह दिलचस्प है क्योंकि ऐसा लगता है कि जागरूकता है। थोड़ा सा संकेत है। और यहेजकेल कह रहा है, मुझे पता है कि मैं आमोस से उद्धृत कर रहा हूँ।

और वहाँ पद तीन में एक छोटा सा शब्द है: अब अंत तुम्हारे ऊपर है। बेशक, आमोस 8:2, सचमुच उत्तरी राज्य के बारे में बोल रहा था। और अब आपकी बारी है।

अब आपकी बारी है। और इसलिए, एक दिलचस्प संकेत यह है कि पैगंबर एक पुराने पाठ, एक पुराने भविष्यवाणी पाठ का उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए, यह उनके अधिकार और प्रामाणिकता की पुष्टि करता है कि वह इन पुराने ग्रंथों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वे पुरोहिती या भविष्यवाणी के हों, और उनका फिर से उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से भगवान की इच्छा है, जैसा कि तब था, वैसा ही अब भी है।

यह दक्षिणी राज्य की बारी है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं से नौवीं आयतें एक अलग भविष्यवाणी हैं जो हमने देखी, एक अलग संदेश, लेकिन यह बहुत समानांतर है, दूसरी से चौथी आयतों के बहुत समानांतर है।

और इसी समानता के कारण उन्हें एक साथ रखा गया है। और आप देखेंगे कि यह फिर से अंत को उठाता है, और इस मामले में यह इसका दो बार उल्लेख करता है। छंद छह, अंत आ गया है, अंत आ गया है।

और यह आगे की ओर देखना है, आगे की ओर देखना है कि क्या होने वाला है। लेकिन यह पद सात में एक और कीवर्ड का भी उपयोग करता है। समय आ गया है, अंत, क्षमा करें, दिन निकट है।

अब, वह दिन निकट है। फिर से, यह पिछली भविष्यवाणी, पिछली भविष्यवाणी की किताबों की याद दिलाता है। पहला संदर्भ, स्मरण, फिर से आमोस की पुस्तक का है।

और यह आमोस के अध्याय पाँच और श्लोक 18 और 20 में है। और ऐतिहासिक रूप से, आमोस में प्रभु के दिन का पहला उल्लेख मिलता है। और जाहिर है , उनके उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र ने इसे उस दिन के रूप में सोचा जब भगवान हमारे पक्ष में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं और हमारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, और सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है।

और आमोस कहता है, नहीं, क्षमा करें, क्षमा करें, प्रभु का दिन आने वाला है। वह समय जब परमेश्वर इतिहास में प्रकट होता है, परमेश्वर की उपस्थिति, लेकिन यह आपके लिए एक नकारात्मक उपस्थिति होने जा रही है। इसलिए, आमोस 5:18 में, अफसोस, आपके लिए जो प्रभु के दिन की इच्छा रखते हैं।

आप प्रभु का दिन क्यों चाहते हैं? यह अंधकार है, प्रकाश नहीं। और इसमें एक विडंबना है। उन्हें गलत उम्मीद है, आपके लिए धूप नहीं, बल्कि अंधकार।

और फिर वह आगे श्लोक 20 में आगे बढ़ता है, क्या प्रभु का दिन अंधकार नहीं है, न ही प्रकाश और उदासी जिसमें कोई चमक न हो। और इसलिए, यह भयावह संदर्भ है। इस्राएल के पक्ष में परमेश्वर के हस्तक्षेप की यह अपेक्षा, परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के विरुद्ध न्याय करने के लिए आने के इस निराशाजनक संदर्भ में बदल जाती है। तो यह एक बात है, प्रभु का दिन उठाया जा रहा है।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह इसके बारे में थोड़ा और कहता है। वह दिन निकट है, वह दिन निकट है। और अगर आप अपने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि सपन्याह, सपन्याह ने प्रभु के दिन की निकटता के बारे में बात की थी।

जैसा कि सपन्याह 1 और पद 7 में कहा गया है, प्रभु परमेश्वर के सामने चुप रहो क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। प्रभु का दिन निकट है। और सपन्याह 1 के पद 14 में कहा गया है कि प्रभु का महान दिन निकट है और तेजी से आगे बढ़ रहा है।

और यह प्रभु के दिन की निकटता है। और यह प्रभु के दिन और उसके अंधकार के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग में कहा गया था। और इसलिए, सपन्याह आमोस पर निर्भर है और आमोस को विकसित कर रहा है।

और फिर यहेजकेल आमोस और सपन्याह दोनों पर वापस झुक रहा है। और इसलिए, वह इन भविष्यवाणियों के अधिकारियों और अपने उज्ज्वल नायकों, युद्ध के कैदियों, यरूशलेम के कुलीन लोगों का उपयोग करता है, वे इन ग्रंथों को जानते हैं। और वे, ओह, ओह हाँ, आमोस, ओह हाँ, सपन्याह।

और हमें उनके नक्शेकदम पर चलना होगा और निर्वासितों, युद्ध बंदियों के पास जो ज्ञान है, उसे लेकर आना होगा और देखना होगा कि यहेजकेल क्या कह रहा है। तो, 5-9 काफी हद तक 2-4 का ही एक तरह से दोहराव है। 5-9 2-4 के समानांतर है, भले ही यह एक अलग संदेश है।

और हमने उस दिन को उन दो भविष्यवक्ताओं की याद दिलाते हुए देखा है। और आगे कहा गया है, समय आ गया है, दिन निकट है, पहाड़ों पर उल्लास का नहीं, बल्कि कोलाहल का। और पहाड़ ही थे जहाँ ऊँचे स्थान थे।

यहीं पर फसल उत्सव मनाया जाएगा। और यहीं पर महान उत्सव मनाया जाएगा। और भगवान के नाम पर खूब मौज-मस्ती और जश्न मनाया जाएगा।

और यहेजकेल कह रहा है, आह, यह उस तरह का शोर नहीं है। यह एक आक्रमणकारी सेना है। यह एक आक्रमणकारी सेना है और यह सारा शोर है जो वे अपने दुश्मनों को नष्ट करने में करते हैं।

और इसलिए, यह युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसलिए, हमारे पास, एक बात जो मैंने नहीं कही थी वह यह थी कि हमारे पास यहाँ आप लोगों की एक श्रृंखला है।

तुम। तुम, तुम, तुम। और हमने इसे अध्याय 7 में पहले ही पढ़ लिया था। ज़मीन तुम्हारे ऊपर है।

मैं अपना क्रोध तुम पर उतारूँगा । अब, यह भूमि है। इसमें भूमि का उल्लेख है ।

संभवतः, यह भूमि के लोगों के लिए एक रूपक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि श्लोक 4 में, श्लोक 4 के अंत में, जब पहचान सूत्र की बात आती है, तो ऐसा नहीं है, हिब्रू में यह अलग है। क्योंकि आप भूमि को संदर्भित करने वाला दूसरा स्त्रीलिंग एकवचन सर्वनाम था, जो एक स्त्रीलिंग संज्ञा है।

लेकिन फिर आप पहचान के सूत्र पर आते हैं, और वह दूसरा पुल्लिंग बहुवचन है । तो यह युद्ध के कैदियों का संदर्भ है। तो, जो लोग वास्तव में यहेजकेल की बात सुन रहे हैं।

आप, अपने निर्वासन में, यह जानेंगे कि यह 587 या उसके आसपास यहूदा की भूमि पर कब घटित होगा। तो, आप इस विभेद को प्राप्त कर रहे हैं। और फिर छंद 6 में, आपको एक आप मिला है, जो फिर से भूमि है, यह स्त्रीलिंग एकवचन है।

और फिर श्लोक 7 वास्तव में दूसरा पुल्लिंग एकवचन है क्योंकि यह, ओह, भूमि के निवासी के साथ जाता है। यह एक सामूहिक एकवचन है। और इसलिए, आप, समय, इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

और फिर, श्लोक 8 में, आप स्त्रीलिंग एकवचन पर वापस जाते हैं, और यह फिर से भूमि है। लेकिन फिर श्लोक 9 में अंतिम, आपको पता चल जाएगा, यह बेबीलोनिया में युद्ध के कैदियों का संदर्भ है। तो, आपको यह विविधता मिल रही है, जिसे आप अंग्रेजी संस्करण में तब तक इंगित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास फुटनोट्स का एक पूरा सेट न हो, जो यह दर्शाता हो कि, आह, यहाँ अलग-अलग संबोधित व्यक्ति हैं।

और इसलिए, आपके पास भूमि और भूमि के निवासियों के ये बयानबाज़ी वाले अभिभाषक हैं। और फिर आपके पास युद्ध के कैदियों के असली अभिभाषक हैं। तो यह इस तरह से होता है।

अब 10 से 27 अगला लेख है। यह तीसरा लेख है, जो कि अध्याय 7 में आता है। लेकिन यह दो भागों में विभाजित है। यह पहले जो हुआ है, उससे बहुत जुड़ा हुआ है।

एक संकेत यह है कि शब्द दिन फिर आता है। आपको श्लोक 10 में यह मिलता है, दिन को देखो, इसे आते देखो। और इसलिए यह एक अच्छा कारण है कि इसे पिछले संदेश के साथ सेट किया गया है।

और फिर श्लोक 12 में, फिर से दिन, समय आ गया है, दिन निकट आ रहा है। और फिर अंत में, श्लोक 19 में, प्रभु के क्रोध का दिन। और यह वहीं है।

तो, यह साहित्यिक संदर्भ के साथ एक लिंक है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें, तो आप पाएंगे कि यह संदेश दो हिस्सों में बंटा हुआ है। और आप यह देख सकते हैं क्योंकि उनके बीच एक समानता है।

हमने देखा कि वे अलग-अलग भविष्यवाणियाँ, 2 से 4 और 5 से 9, अलग-अलग संदेश थे, लेकिन वे समानांतर थे। खैर, यह एक संदेश है, लेकिन यह दो हिस्सों में है। और वास्तव में उन दोनों के बीच समानता है।

और हम यह देखेंगे। तीन कारक हैं जो समानांतर हैं। श्लोक 12 और 13 में, आपको वाणिज्य की निरर्थकता मिलती है।

श्लोक 12 और 13 में कहा गया है कि अब कोई व्यापार नहीं होगा। न तो खरीदार खुश हो और न ही विक्रेता शोक मनाए। जब तक विक्रेता जीवित रहेंगे, उन्हें बेची गई वस्तु वापस नहीं करनी चाहिए।

यह वाणिज्य और वाणिज्य में रुकावट के बारे में बात कर रहा है। जीवन, व्यापार में कोई सामान्यता नहीं रह गई है। और फिर श्लोक 9, श्लोक 19 में, एक तरह का संबंध है क्योंकि आपको चांदी और सोने, चांदी और सोने का संदर्भ मिला है।

और यही बात वाणिज्य में भी अपनाई जाती है। और इसलिए, वहाँ समानता है। धन की हानि होने वाली है।

वे अपनी चाँदी सड़कों पर फेंक देंगे। उनका सोना अशुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस पूरी तबाही में आप खाना नहीं खरीद सकते, आप सामान नहीं खरीद सकते, और खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो यह समानताओं का एक समूह है।

फिर, 14 से 16 में, हम युद्ध और मौत का ज़िक्र करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। लेकिन कोई भी अपना बचाव करने नहीं जाता। अब बहुत देर हो चुकी है।

तलवार बाहर है। महामारी और अकाल अंदर हैं। शहर के बाहर, सेना तलवारें लेकर अंदर आने के लिए शोर मचा रही है।

लेकिन इस बीच, भगवान के ये दूसरे प्रतिनिधि, याद रखें तलवार, महामारी और अकाल, महामारी और अकाल शहर के अंदर फैल रहे हैं। इसलिए जो लोग मैदान में हैं वे तलवार से मर जाते हैं। जो लोग शहर में हैं, अकाल और महामारी उन्हें निगल जाती है।

इसलिए, वे जहाँ भी हैं, वे मरने जा रहे हैं। और इसलिए, यह युद्ध, आक्रमण और घेराबंदी का परिणाम है। और फिर 21 से 24 में, एक बार फिर, हम आक्रमण और विनाश का उल्लेख करते हैं।

ये अजनबी, ये विदेशी सैनिक जो हिंसा में आते हैं, जो इस बहुमूल्य स्थान को अपवित्र करते हैं, और इसी तरह। और इसलिए यह दूसरी समानता है, ये सैन्य समानताएँ। और तीसरी, 17 और 18 में, आपको सामान्य मनोबल और शोक देखने को मिलता है और लोगों पर इसका प्रभाव यह होता है कि उन्हें लगता है कि वे 17 और 18 में अब और नहीं झेल सकते।

सभी हाथ कमजोर हो जाएंगे। सभी घुटने पानी में बदल जाएंगे। उन्हें टाट पहनना चाहिए।

उन पर खौफ छा जाएगा। सबके चेहरों पर शर्म होगी। सबके सिर पर गंजापन होगा।

सिर मुंडाना शोक का प्रतीक है। और फिर, 26 और 27 में, सामान्य घबराहट है। 26 और 27 में, वे भविष्यवक्ता से दर्शन की तलाश करते रहेंगे।

किसी के पास एक भी नहीं है। पुजारी से शिक्षा नष्ट हो जाएगी। बुजुर्गों से सलाह।

राजा शोक मनाएगा। राजकुमार निराशा में डूब जाएगा। देश के लोगों के हाथ काँप उठेंगे।

और इसलिए, एक बार फिर, निराशा और घबराहट की यह भावना। और इसलिए, जैसा कि आप प्रत्येक मामले में आगे बढ़ते हैं, आपको यह समानता अपने आप काम करती हुई मिलती है। और इसलिए, इस मूल विचार, विचारों को दो तरीकों से सुदृढ़ करना।

श्लोक 12 में कहा गया है कि न तो खरीदार खुश हो और न ही विक्रेता शोक मनाए। खैर, यह जीवन की सामान्यता के बारे में बात कर रहा है जब आप वाणिज्यिक लेन-देन करते हैं। कुछ नया खरीदने का उत्साह होता है।

आह, बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। और जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो आपको वाकई चाहिए तो आप बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। और इसलिए, खरीदार को खुश न होने दें।

ऐसा अब और नहीं होने वाला है। आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। और फिर, इसके विपरीत, विक्रेता भी नहीं है और विक्रेता शोक भी नहीं मनाता।

विक्रेता की ओर से अनिच्छा हो सकती है। विक्रेता को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसे कुछ ऐसा छोड़ना है जो इतने लंबे समय से उसका हिस्सा रहा है, और उसे इसे बेचना है। और वहाँ एक अनिच्छा है, कुछ ऐसा छोड़ना जो उनके पास लंबे समय से है।

और इसलिए, जब यह आपदा आएगी तो ये दोनों प्रतिक्रियाएँ अतीत की बातें होंगी। श्लोक 19, उनके अधर्म की यह ठोकर। यह इस चाँदी और सोने के बारे में बात करता है, जिसका उपयोग सुंदर और अद्भुत प्रतिमाएँ बनाने के लिए किया गया है, जो परमेश्वर की सच्ची आराधना को व्यक्त करते हैं।

लेकिन नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, कोई मूर्ति नहीं । और इसलिए, उनके चांदी और सोने का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। यह उनके अधर्म का ठोकर का पत्थर था।

और इसलिए, एक समय ऐसा आएगा जब वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। खरीदने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। चांदी और सोना बेकार हो जाएंगे, उनका अब कोई उपयोग नहीं होगा।

और इसके लिए गलत उपासना को दोषी ठहराया जाना चाहिए - इस विषय पर वापस आते हुए, जो हमने इस छवि के पिछले अध्याय में पढ़ा था, छवियों का उपयोग। और श्लोक 23 में एक नैतिक आरोप है।

यह भूमि खूनी अपराधों से भरी हुई है। शहर हिंसा से भरा हुआ है। और इसलिए, यह केवल धार्मिक पाप नहीं था जो भगवान के दृष्टिकोण से बेबीलोन के आक्रमण का कारण था, बल्कि यह पुरानी वाचा परंपरा के उन नैतिक आदेशों पर काम करने की सामान्य अनिच्छा थी।

और वहाँ खूनी अपराध और हिंसा है, और वह वाचा राष्ट्र नहीं है जो परमेश्वर ने चाहा था। और इसलिए, यह बहुत ही लड़ाई वाला अध्याय है। हमें सतह के नीचे जाना होगा और महसूस करना होगा कि यह युद्ध के उन कैदियों को संबोधित है, यरूशलेम के ये कुलीन लोग, जो अपनी भूमि से बहुत प्यार करते थे और अपने मन में वहाँ के जीवन की सामान्यता को बहुत याद करते थे।

और उन्हें उम्मीद थी कि वे फिर से उसी रास्ते पर लौट आएंगे। एक बार फिर, जीवन सामान्य हो जाएगा, और वे जीवन का आनंद लेंगे जैसा कि उन्होंने पहले लिया था। और इसलिए, यह अध्याय बहुत जोरदार है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है।

यहूदा में सामान्य जीवन जीने के पुराने तरीके का अंत है। अब हिसाब-किताब का समय है, पापों की सज़ा का समय है। धार्मिक पाप और सामाजिक पाप।

और भावना में, मुझे लगता है कि यह एक तरह से गलातियों के अध्याय 6 और श्लोक 7 के समानांतर है। परमेश्वर का मज़ाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि तुम जो बोते हो वही काटते हो। और यहाँ यह विचार विकसित किया जा रहा है कि यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम वहाँ रहे हो, और स्थिति इतनी खराब रही है, और यह तुम्हारी अपनी गलती है।

और परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बेशक, गलातियों 6-7 में, यह छोटे अक्षरों में न्याय है। लेकिन यहाँ, बेशक, यह बड़े अक्षर जे में न्याय है। खैर, यह हमें पुस्तक के पहले भाग, अध्याय 1-7 के अंत में लाता है।

और हमारे पास न्याय के भविष्यवक्ता के रूप में यहेजकेल का दर्शन और नियुक्ति है। हमारे पास वे संकेत, वे प्रतीकात्मक कार्य हैं, जिन्हें यरूशलेम के आने वाले पतन के संदर्भ में समझाया गया है। और फिर हमारे पास न्याय के वचन हैं, न्याय के कई वचन हैं, जो यहूदा पर आक्रमण और विनाश के बारे में बताते हैं, जो न्याय के ईश्वरीय कार्य के रूप में है।

और इसलिए, कुल मिलाकर सबक यह है कि, एक बार फिर, यह 597 के युद्ध बंदियों की सोच के खिलाफ़ एक विरोध है। वे सोच रहे थे कि वे घर लौट जाएँगे। और इसलिए, यह वास्तव में यह कह रहा है कि आने वाला समय और भी बुरा होने वाला है।

अभी और भी बुरा होने वाला है। अंत आ रहा है। और यह 587 में यरूशलेम के पतन के साथ साकार होने जा रहा है, और यह देश के बड़े पैमाने पर विनाश के साथ साकार होने जा रहा है।

और इसलिए, चाहे 597 के निर्वासित इसे सुनना चाहते हों या नहीं, यह वह संदेश था जिसे उन्हें सुनना था। लेकिन जब ऐसा हुआ, तो वे अपने होश में आ गए। वे सुनना शुरू कर देते।

वे कहेंगे, ओह, यहेजकेल सही था। परमेश्वर उसके माध्यम से बोल रहा था। और उन्हें एहसास होगा कि यरूशलेम के पतन और यहूदा के विनाश में परमेश्वर काम कर रहा था।

याद रखें कि यहेजकेल अपने संदेश को पुष्ट करने के लिए इन दो परंपराओं का सहारा ले रहा है। एक है लैव्यव्यवस्था 26 के शापों की पुरोहित परंपरा, और दूसरी है आमोस और सपन्याह में प्रभु के दिन की भविष्यवाणी की परंपरा। और इसलिए, इन अध्यायों में बहुत कुछ है।

हम पाते हैं कि यहेजकेल की कहानी जीवन में उतरती है, और जब हम इसे विस्तार से देखते हैं और अन्य शास्त्रों से इसकी तुलना करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसके माध्यम से कैसे बोल रहा है। अगली बार, हमारे अध्याय 8 से 11 तक होंगे। अध्ययन करने के लिए यह काफी है।

लेकिन जितना अधिक आप उनके बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर होगा, मुझे उम्मीद है कि आप उनके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसकी सराहना करेंगे। धन्यवाद।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिया गया उपदेश है। यह सत्र 4 है, इस्राएल की भूमि के लिए विनाश के संदेश। यहेजकेल 6.1-7.27.