**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 13,
फिलिस्तीनी राज्यों और टायर और** सिडोन के लिए विनाश **,
यहेजकेल 25:1-28:26**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए अपने उपदेश हैं। यह सत्र 13, भाग 4, फिलिस्तीनी राज्यों और टायर और सिडोन के लिए विनाश, यहेजकेल 25:1-28:26 है।

अब हम उस अध्याय के पहले भाग पर आते हैं जिसे मैं यहेजकेल की पुस्तक के पहले और दूसरे भाग के बीच पुल अध्याय कहता हूँ।

और ये विदेशी राष्ट्रों से संबंधित हैं। ये विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध संदेश हैं। प्रमुख भविष्यवाणियों की पुस्तकों और कुछ छोटी पुस्तकों में विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध संदेशों का एक भाग शामिल है।

सामान्य तौर पर, वे इस्राएल की दुनिया के राष्ट्रों पर यहोवा के प्रभुत्व की पुष्टि करते हैं। प्रत्येक पुस्तक में उनके विशेष उद्देश्य को प्रत्येक मामले में अलग से समझने की आवश्यकता है। आमोस अध्याय 1 और 2 में, अन्य राष्ट्रों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा की निंदा करने और उसे दंडित करने का परमेश्वर का सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किया गया है।

और फिर, जैसा कि आमोस के श्रोता शायद कह रहे थे, आमीन, इसका प्रचार करो, आमोस, आमोस ने इस सिद्धांत को उत्तरी राज्य और उसकी अपनी आंतरिक हिंसा के विरुद्ध कुशलतापूर्वक बदल दिया। यिर्मयाह की पुस्तक में, अध्याय 46 से 51 में न्याय के विदेशी संदेशों का उपयोग परमेश्वर के अपने लोगों के लिए एक सकारात्मक भविष्य के दूसरे पहलू के रूप में किया गया है। इसलिए, हमें यहेजकेल की पुस्तक में राष्ट्रों के विरुद्ध संदेशों के विशेष महत्व की खोज करनी चाहिए।

हमें पाठ में सबूत तलाशने होंगे। अध्याय 25 से 28 अब हमारी चिंता का विषय होंगे। वे फिलिस्तीनी राज्यों और फोनीशियन शहरों टायर और उसके सहयोगी शहर सिडोन के खिलाफ निर्देशित हैं।

एक सुराग जो हम खोज सकते हैं वह है कालक्रम। विदेशी राष्ट्रों के इस खंड के पहले भाग में केवल एक ही तारीख दी गई है। यह अध्याय 26 और श्लोक 1 में है। दुर्भाग्य से, इसमें महीना नहीं है।

इसमें 11वें वर्ष के महीने के पहले दिन के बारे में लिखा है, लेकिन कौन सा महीना? हमें नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह यरूशलेम के पतन के बाद के समय को संदर्भित करता है। टायर के मामले में अधिकांश राष्ट्रीय संदेश या संदेशों की श्रृंखला आरोपों से शुरू होती है जो यरूशलेम के पतन को दर्शाती है, जिसे एक पूर्ण तथ्य के रूप में दर्शाया गया है, जो यहूदा के भाग्य के प्रति राष्ट्र की शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रियाओं का आधार है।

इसके अलावा, 28-24 में, सिडोन के खिलाफ संदेश यहूदा के लिए सांत्वना के एक शब्द के साथ समाप्त होता है, जबकि 25 से 26 में, वे छंद परमेश्वर के लोगों के अपने देश में पुनर्वास की ओर देखते हैं, भले ही परमेश्वर उनके लिए पड़ोसी राष्ट्रों की अवमानना को दंडित करता है। और वही शब्द, अवमानना, लेकिन क्रिया के बजाय संज्ञा के रूप में, 25, 6, और 15 में अम्मोनियों और पलिश्तियों के बारे में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे नए RSV और NIV में द्वेष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, 36-5 में, निर्वासितों के लिए एक सकारात्मक संदेश के दौरान, वही संज्ञा NRSV में अवमानना और NIV में द्वेष के रूप में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रों के संबंध में होती है।

और इसलिए, यहूदा के प्रति अवमानना या द्वेष का विषय 25-28 के भीतर एक फ्रेम के रूप में कार्य करता है। और ये संकेत हैं कि इन अध्यायों को यहूदी निर्वासितों के अनुकूल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें आश्वस्त करना और उनका पक्ष लेना चाहिए। वे अन्य राष्ट्रों के लिए लाल ट्रैफ़िक लाइट की तरह हैं जो यहाँ निर्वासितों को आगे बढ़ने के लिए हरी बत्ती का संकेत देते हैं।

परमेश्वर यहूदा के शत्रुओं को दण्डित करेगा। कुल मिलाकर यही अर्थ प्रतीत होता है। और अध्याय 24 के अंत में, पाठकों को संकेत दिया गया कि यहेजकेल को अपना मुँह अधिकतर समय बंद रखने के लिए जो प्रतीकात्मक कार्य करना था, उसमें ढील देकर ज्वार को मोड़ दिया जाएगा।

वह संकेत यहाँ 25-28 में विकसित किया जा रहा है। अध्याय 25 हमें पड़ोसी राष्ट्रों के विरुद्ध संक्षिप्त संदेशों का संग्रह प्रस्तुत करता है: 2-5, 6, और 7 आयतों में अम्मोन के विरुद्ध दो संदेश, तथा 8-11 आयतों में मोआब के विरुद्ध एक-एक संदेश, 12-14 आयतों में एदोम के विरुद्ध एक संदेश, तथा 15-17 आयतों में पलिश्तियों के विरुद्ध एक संदेश।

टायर और सिडोन अध्याय 26-28 में शामिल होंगे। अब, आइए एक पल के लिए ऐतिहासिक रूप से पीछे जाएं। यिर्मयाह, अध्याय 27, पद 3 में एक दिलचस्प श्लोक है। यह लगभग 594 ईसा पूर्व का होना चाहिए। इस पहले की अवधि में, एक सम्मेलन हुआ था।

विभिन्न राष्ट्रों, यहूदा और उसके पड़ोसियों की एक बैठक थी। यह सम्मेलन यरूशलेम में राजा सिदकिय्याह के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। जैसा कि यिर्मयाह 27:3 में उल्लेख किया गया है, एदोम, मोआब, अम्मोनियों, सोर और सीदोन के राजाओं से दूत भेजे गए थे।

यह दिलचस्प है। दरअसल, वे सभी बाबुल के खिलाफ विद्रोह पर चर्चा करने के लिए मिल रहे थे। सिदकिय्याह के रूप में यहूदा स्पष्ट रूप से इसका सरगना था।

लेकिन जब बात आई तो उन राज्यों ने अपना मन बदल लिया। बेबीलोन के हमले की धमकी के चलते वे झुक गए और बेबीलोन का पक्ष लिया, लेकिन यहूदा का नहीं।

और इसलिए, यहूदा अकेला रह गया है। और अन्य राष्ट्र, जो कभी यहूदा के पक्ष में थे, अब यहूदा के दुश्मन हैं। और इसलिए, यह वह स्थिति है जो इन अध्यायों, 25 से 28 में पहले से ही मौजूद है।

यहाँ परमेश्वर को निर्वासितों के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है और उन राष्ट्रों का विरोध किया गया है जो अब यहूदा के विरुद्ध बेबीलोन के साथ खड़े हो गए हैं। परमेश्वर निर्वासितों के विरुद्ध उनका पक्ष लेता है। इससे पहले यहेजकेल की पुस्तक में, 21 पद 28 में, 587 के बाद के संदेश के परिचय में, अम्मोनियों को निन्दा के साथ जोड़ा गया था।

निन्दा, URSV, या अपमान, NIV, स्पष्ट रूप से पतित यहूदा के विरुद्ध लगाया गया। और यहाँ, 25, 1 से 5 में, हम कह सकते हैं कि उस निन्दा, या अपमान को विस्तृत रूप से बताया गया है। पद 3, क्योंकि आपने कहा, अहा ! मेरे पवित्रस्थान पर, जब इसे अपवित्र किया गया, और इस्राएल की भूमि पर, जब इसे उजाड़ दिया गया, और यहूदा के घराने पर, जब इसे बंदी बना लिया गया।

यहाँ पर आरोपों की एक श्रृंखला, यह निंदा, और यहूदा का यह अपमान उठाया गया है। और इसमें परमेश्वर के पवित्रस्थान को अपवित्र करने का उल्लेख है। दिलचस्प बात यह है कि यह अध्याय 24 के साथ एक साहित्यिक संबंध प्रदान करता है क्योंकि श्लोक 21 में, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने पवित्रस्थान को अपवित्र करूँगा।

खैर, यह एक बात है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मंदिर को नष्ट कर देगा; यह दूसरी बात है कि अम्मोनियों का इस पर गर्व करना। अहा! देखो क्या हुआ। मंदिर को अपवित्र कर दिया गया है। लेकिन अब, समय बीत चुका है, और अध्याय 24 में की गई भविष्यवाणी एक तथ्य बन गई है। इसलिए, अम्मोनियों ने परमेश्वर को अपना शिकार मानकर उसका मज़ाक उड़ाया।

वे परमेश्वर की कमज़ोरी पर गर्व कर रहे थे, कि उसका मंदिर नष्ट कर दिया गया था। और इसलिए परमेश्वर खुद को सही साबित करने जा रहा था, और न केवल अपने लोगों के लिए खड़ा था ताकि अम्मोनियों को पता चले कि वह कौन था। पद 5 के अंत में, तब तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूँ।

हमारे पास उस विनाश के बारे में मान्यता सूत्र है जो अम्मोनियों पर उनके उपहास के प्रतिशोध में आने वाला है। क्या ऐसा हुआ? खैर, वास्तव में, नबूकदनेस्सर ने 582 ईसा पूर्व में अम्मोन के खिलाफ हमला किया था। और यहाँ उस हमले का पूर्वाभास प्रतीत होता है।

अम्मोन के खिलाफ दूसरा संदेश छंद 6 और 7 में आता है। छंद 6 में, यह यहूदा के पतन पर दुर्भावनापूर्ण खुशी दिखाने में यहूदा के परमेश्वर को भड़काने की उनकी कोशिशों को पुख्ता करता है। परमेश्वर फिर से अपने लोगों का पक्ष लेने जा रहा है। छंद 8 से 11 में मोआब के खिलाफ संदेश में यह दर्शाया गया है कि वे यहूदा और यहोवा के बीच किसी विशेष संबंध से इनकार करते हैं।

क्योंकि मोआब ने कहा, यहूदा का घराना बाकी सभी राष्ट्रों की तरह है। वे कुछ खास नहीं हैं। वे अपने परमेश्वर द्वारा किसी खास तरीके से संरक्षित नहीं हैं।

वे बस बेबीलोनियों से हार गए हैं। वे हममें से बाकी लोगों की तरह ही हैं। और इसलिए, परमेश्वर और उसके अपने खास लोगों, यहूदा के बीच एक खास रिश्ते का यह खंडन है।

और इसलिए, यह यहूदा और यहूदा के परमेश्वर दोनों का अपमान है। अम्मोन के साथ-साथ नबूकदनेस्सर ने भी 582 ईसा पूर्व में मोआब पर हमला किया था। और यह संदेश उस हमले को मोआब के लिए परमेश्वर की ओर से स्वयं की सज़ा के रूप में देखता हुआ प्रतीत होता है।

अपने ही लोगों के प्रति उनकी शत्रुता के कारण, हमें पद 12 से 14 में एदोम के विरुद्ध एक संदेश मिलता है। और हम पद 12 को देखते हैं।

क्योंकि एदोम ने यहूदा के घराने के खिलाफ़ बदला लिया और उनसे बदला लेने में गंभीर रूप से अपराध किया। इसलिए, बिंदु, बिंदु, बिंदु। और इसलिए यहाँ आरोप है।

और यह केवल एक रवैया नहीं है जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह केवल अपशब्दों का प्रयोग नहीं है जो यहूदा पर थोपे गए हैं। यह एक गतिविधि है।

एदोम ने वास्तव में यहूदा को हराने में बेबीलोन का पक्ष लिया। और पुराने नियम के कई अंश हैं जहाँ एदोम को 587 में यरूशलेम के पतन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के रूप में चुना गया है। उदाहरण के लिए, भजन 137 और श्लोक 7, यहाँ तक कि जब यह एक ही सांस में बेबीलोन की भूमिका के बारे में बात करता है, तो यह एदोम के बारे में बात कर रहा है।

भजन 137 और श्लोक 7. हे प्रभु, यरूशलेम के पतन के दिन एदोमियों के विरुद्ध याद करो, उन्होंने कैसे कहा, इसे तोड़ दो, इसे इसकी नींव तक तोड़ दो। खैर, ये केवल शब्द हैं, लेकिन जाहिर है, वे यरूशलेम पर हमला करने वाले बेबीलोनियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गतिविधि छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक, ओबद्याह में शामिल है।

हम पाते हैं कि ओबद्याह की आयत 11 से 14 में; यरूशलेम पर हमले में एदोम ने जो सकारात्मक काम किया था, उसकी एक सूची है। जिस दिन तुम, एदोम, अलग खड़े रहे, जिस दिन अजनबियों ने उसकी संपत्ति छीन ली और विदेशी उसके फाटकों में घुस आए और यरूशलेम के लिए चिट्ठी डाली, तुम भी उनमें से एक थे। तुम्हें अपने भाई पर गर्व नहीं करना चाहिए था।

तुम्हें इस्राएल के लोगों पर आनन्दित नहीं होना चाहिए था। तुम्हें मेरे लोगों की विपत्ति के दिन उनके द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उनकी विपत्ति के दिन उनकी वस्तुओं को नहीं लूटना चाहिए था।

तुम्हें उसके भगोड़ों को रोकने के लिए चौराहों पर खड़े नहीं होना चाहिए था। तुम्हें संकट के दिन उसके बचे हुए लोगों को नहीं सौंपना चाहिए था। और इसलिए, एदोम ने यरूशलेम के पतन के समय बेबीलोनियों की मदद के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी।

और उन्होंने लूटपाट में हिस्सा लिया। इस बीच, एदोम की सीमा पर पहरेदार तैनात थे। और जब यहूदी शरणार्थियों ने सीमा पार करने की कोशिश की, तो उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बेबीलोन के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

और इसलिए, ओबद्याह की पुस्तक से, हम यरूशलेम के खिलाफ एदोम की गतिविधि पर एक तरह की टिप्पणी देखते हैं। और बदला लेने की बात है, बदला लेने की कार्रवाई। और यहाँ 25-14 में आगे कहा गया है, मैं एदोम से अपना बदला लूँगा।

और वे मेरे प्रतिशोध को जानेंगे, प्रभु परमेश्वर कहते हैं। और इसलिए, उस प्रतिशोध का बदला चुकाया जाना था। हमें प्रतिशोध शब्द पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन नए नियम की प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में इसका एक समानांतर उदाहरण है।

और हम पाते हैं कि प्रकाशितवाक्य अध्याय 6 और श्लोक 10 में हमारे पास मृत ईसाई शहीदों की आत्माएँ हैं जो परमेश्वर को पुकार रही हैं। वे ऊँची आवाज़ में चिल्लाए, हे प्रभु, पवित्र और सत्य, कब तक तू न्याय करेगा और पृथ्वी के निवासियों से हमारे खून का बदला लेगा? और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक आगे कहती है कि उस प्रार्थना का उत्तर दिया गया। और प्रकाशितवाक्य 19 और श्लोक 2 में एक भजन है, उसने उससे, बेबीलोन से, रोम से, अपने सेवकों के खून का बदला लिया है जिन्होंने उन ईसाइयों को शहीद किया था।

लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि बाइबल में परमेश्वर का प्रतिशोध प्रतिशोधात्मक नहीं है। बल्कि यह अपराध के लिए उचित है। यह न्याय का एक साधन है, जो परमेश्वर के लोगों द्वारा किए गए गलत कामों को दंडित करता है।

और इसलिए, यह यहाँ यहेजकेल 25 में है, और ऐसा ही प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में भी है। पद 15 से 17 में संदेश का विषय पलिश्ती हैं। योएल अध्याय 3, पद 4 और 6 में, हम उन्हें विशेष रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन वे यरूशलेम के पतन में शामिल होने के लिए पलिश्तियों को अलग से बताते हैं।

टायर और सिडोन के लोगों के साथ मिलकर यरूशलेम के मंदिर को लूट रहे थे। और यहूदा और यरूशलेम के लोगों का इस्तेमाल गुलामों की तलाश में कर रहे थे, युद्ध के कैदियों को पकड़ रहे थे और फिर उन्हें ग्रीस में बेच रहे थे। और फिर, यहाँ प्रतिशोध का वादा किया गया है।

यदि आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत ही भावनात्मक और भावुक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और यह भाषा निर्वासितों की अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती होगी, जब वे अपने पड़ोसी के हाथों शर्मनाक तरीके से पीड़ित हुए थे। और यहाँ, उनका ईश्वर उनकी रक्षा के लिए आगे आ रहा है, और उन्हें और खुद को निर्दोष साबित करने का वादा कर रहा है।

अध्याय 26 से 28 में टायर के खिलाफ़ संदेश हैं, टायर के खिलाफ़ संदेशों की एक श्रृंखला है , और फिर एक सीदोन के खिलाफ़ है। और वे अध्याय 25 से 28 तक समाप्त होते हैं, 28-24 में सारांश के कथनों के साथ समाप्त होते हैं। और मैं अभी उन पर एक नज़र डालूँगा।

28 और 24 में एक सामान्य कथन है: इस्राएल के घराने को अब अपने सभी पड़ोसियों के बीच एक भी चुभने वाली झाड़ी या चुभने वाला काँटा नहीं मिलेगा, जिन्होंने उनके साथ घृणा की। और वे, वे पड़ोसी, जान लेंगे कि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ। और इसलिए, एक बार फिर, फोनीशियन शहरों टायर और सिडोन के खिलाफ इन भविष्यवाणियों के अंत में, हमें व्याख्या का आधार दिया गया है कि परमेश्वर इस्राएल की ओर से उनके खिलाफ काम करने जा रहा है।

और फिर, 25 से 26 में, उन अच्छी चीजों का सकारात्मक सारांश है जो परमेश्वर इस्राएल के लिए करने जा रहा है। और इसलिए, ये उस शत्रुता के विपरीत हैं जो परमेश्वर इस मामले में, टायर और सिडोन के प्रति दिखाने जा रहा है, जो उन्होंने यरूशलेम और यहूदा के साथ की गई गलतियों के विरुद्ध है। टायर फोनीशियन की राजधानी थी, और यह पूरे भूमध्य सागर में व्यापार का केंद्र था।

और यह वास्तव में एक द्वीप था, तट से लगभग आधा मील दूर। लेकिन इसके मुख्य भूमि के उपनगर थे, मुख्य भूमि पर उपनगर। वास्तव में, यहाँ, पद 5 में, टायर का उल्लेख समुद्र के बीच में किया गया है, और फिर पद 6 में देश में इसके बेटी शहरों का उल्लेख किया गया है।

क्या यहाँ यहूदा के विरुद्ध कोई अपराध बताया गया है? हाँ, वास्तव में यरूशलेम के विरुद्ध। 26 से 2 में, नश्वर, क्योंकि टायर ने यरूशलेम के विषय में कहा, अहा , राष्ट्रों का प्रवेशद्वार टूट गया है। यह मेरे लिए खुल गया है।

अब जब यह बर्बाद हो गया है तो मैं फिर से भर जाऊंगा। यहाँ एक राजनीतिक संदर्भ है। शहर का द्वार वह स्थान था जहाँ राजनेता, राजनेता, शहर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए नीति बनाने के लिए मिलते थे।

और यहाँ विचार यह है कि यरूशलेम फिलिस्तीनी और फोनीशियन राज्यों का सरगना था। और अब यह अपनी भूमिका खो देगा, क्योंकि यरूशलेम गिर चुका है, और टायर उस खाली स्थान को भर देगा।

और अब यह पूरे क्षेत्र का राजनीतिक नेता बनने जा रहा था। और इसलिए, यह वह तरीका है जिससे वे यहूदा और यरूशलेम पर गर्व कर रहे हैं। पद 3 से 6 में सोर के खिलाफ न्याय का यह संदेश स्पष्ट रूप से यहोवा को यहूदा के नए सहयोगी के रूप में चित्रित करता है, जो यहूदा का पक्ष ले रहा है।

सोर के विरुद्ध संदेश है , बल्कि सोर और सिडोन के विरुद्ध अन्य संदेश भी , उनकी वही भूमिका है, कि यहोवा अपने लोगों की रक्षा के लिए आगे आ रहा है। और यह छंद 1 से 6 में सोर के विनाश की बात करता है , जो पहला संदेश है। यह सोर के राष्ट्रों के लिए लूट बन जाने और नरसंहार होने की बात करता है।

और इस तरह, वे जान लेंगे कि मैं प्रभु हूँ। लेकिन फिर हमारे पास छंद 6 से 7 में एक तरह का साथी संदेश है, जिसमें विनाश के कार्य की पहचान करने की भूमिका है, जो कि ईश्वर का कार्य रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ।

मैं तुम्हारे विरुद्ध बहुत सी जातियों को फेंक दूँगा। अब, आयत 6 और 7 में, यह पहचानता है, आयतों में... हाँ, यह अब नबूकदनेस्सर और उसकी शाही सेना के इन अस्पष्ट संदर्भों की पहचान करता है जो कई टुकड़ियों से बनी है। और सोर का विनाश यहोवा की अपनी शक्ति का प्रमाण होने जा रहा है।

वास्तव में, हाँ, पहला संदेश 1 से 6 तक था, है न? और फिर 7 से 14 तक विस्तृत स्पष्टता, विस्तृत साक्ष्य देता है कि नबूकदनेस्सर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, साथ ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय सेनाएँ भी। और फिर तीसरा संदेश, पद 15 से 18 में, टायर के अंत को अन्य कोणों से चित्रित करता है। यहूदा के समुद्री भागीदारों की धारणा से, जो अंतिम संस्कार विलाप में शामिल होंगे।

टायर के खिलाफ न्याय की भविष्यवाणी की ताकत है। चौथा, 19 से 21 में, स्पष्ट रूप से इस सत्य को सामने लाता है कि टायर का विनाश परमेश्वर का अपना कार्य होगा। टायर डूबकर मर जाएगा और पाताल लोक में चला जाएगा।

टायर बच नहीं पाएगा। और अगर हम खास तौर पर श्लोक 20 को देखें, तो मैं तुम्हें उन लोगों के साथ नीचे धकेल दूँगा जो बहुत पहले के लोगों के पास गड्ढे में उतरते हैं, और मैं तुम्हें नीचे की दुनिया में रहने दूँगा। यह अधोलोक के उल्लेखों की श्रृंखला का पहला उल्लेख है, जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं।

और बार-बार, हमें अंडरवर्ल्ड का यह संदर्भ मिलेगा। और इस पर नज़र रखें। अंडरवर्ल्ड मौत का घर है।

यह बात अब से इन अध्यायों में गूंजने वाली है। इसलिए, अध्याय 26, अध्याय 25 की तरह, बेबीलोन की कैद में बंधुओं को सांत्वना देने के लिए एक देहाती संदेश के रूप में तैयार किया गया था। और टायर जितना शक्तिशाली था, अपने व्यापार के कारण, परमेश्वर की शक्ति उससे भी अधिक थी।

और नबूकदनेस्सर के माध्यम से, परमेश्वर सोर को जीत लेगा । अब हम अध्याय 27 पर आते हैं। और मैंने अभी-अभी वाणिज्य का उल्लेख किया है।

और यह एक ऐसा विचार है जो यहाँ विकसित हुआ है। कि टायर एक महान समुद्री व्यापारी था, और उसने अपने जहाज़ पूरे भूमध्य सागर में भेजे। और इसलिए अध्याय 27 में, इसे एक जहाज़ के रूप में बताया गया है।

जहाज़ का रूपक। और टायर को अभी भी उसी तरह संबोधित किया गया है जैसा कि अध्याय 26 में किया गया था। लेकिन यह एक अलंकारिक संबोधन है।

और, बेशक, हमेशा की तरह, निर्वासित, जिनका उल्लेख नहीं किया गया, असली नायक हैं। और हमारे पास टायर के सत्ता से गिरने का यह नाटकीय वर्णन है। संदेश में ईश्वर का कोई संदर्भ नहीं है।

टायर पर विलाप करो ।

यहाँ पर बहुत विस्तार से बताया गया है कि टायर का पतन , वास्तव में, ईश्वर का कार्य होने जा रहा है । यह ईश्वरीय रूप से निर्धारित होने जा रहा है। संदेश में जहाज के आकर्षक रूपक का उपयोग किया गया है।

टायर के पास व्यापारी जहाजों का बेड़ा था। और इसलिए, काफी हद तक, आपके पास यह चित्रण है। टायर एक बड़े जहाज की तरह है, जिसे शानदार तरीके से बनाया गया है।

भूमध्य सागर के पार जाने वाला एक व्यापारी जहाज। और जैसा कि मैंने कहा, यह टायर के लिए एक स्वाभाविक रूपक है , क्योंकि यह समुद्री व्यापार करता है और भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है। लेकिन रूपक चीजों को बदल देता है।

और यद्यपि आप एक बड़े जहाज़ की बात करते हैं, अब रूपक अपने साथ जोखिम का जुड़ाव लेकर आता है। भूमध्य सागर में तूफ़ान आ सकते हैं। योना की किताब के पाठक ऐसे तूफ़ानों से अवगत हैं जो उठ सकते हैं और जो चालक दल, माल और जहाज़ को नष्ट कर सकते हैं।

तो, रूपक उलटफेर का द्वार खोलता है। कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि महान टायर गिर जाएगा? अहा! यदि आप इसे जहाज के संदर्भ में सोचते हैं, तो आप उस अकल्पनीय धारणा को मन में ला सकते हैं और इसे गंभीरता से ले सकते हैं। अच्छा जहाज टायर टाइटैनिक के प्राचीन समकक्ष बनने वाला है, जो कि प्रतिष्ठित रूप से डूबने वाला जहाज था, जो वास्तव में डूब गया था।

और इसलिए, यहाँ हमारे पास रूपक की शक्ति है। यह समकालीन धारणाओं को उलट सकता है और यह विपरीत विचारों को सच होने के लिए उत्तरदायी मान सकता है। और यह महत्वपूर्ण है कि संदेश अंतिम संस्कार विलाप का रूप लेता है।

सोर के लिए विलाप करो।" और यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार विलाप है जो मर चुका है। 2 शमूएल अध्याय 1 में, हमने पहले मृत शाऊल और जोनाथन पर दाऊद के विलाप के बारे में बात की थी। और इसमें मृत राजा और राजकुमार के गुणों का जश्न मनाने और उनकी मृत्यु और राष्ट्र के लिए होने वाली हानि पर शोक करने के दो भाग थे।

और अंतिम संस्कार के विलाप में, आम तौर पर तब और अब का अंतर होता है। और यहाँ भी उसी पैटर्न का पालन किया जा रहा है। भविष्यवक्ता अब-और-तब अंतिम संस्कार के विलाप को न्याय के एक प्रभावशाली भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग करना पसंद करते हैं, आने वाली आपदा की भविष्यवाणी करते हैं और इसके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि यह पहले ही हो चुका है।

आमोस की पुस्तक में इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। अध्याय 5 और श्लोक 1 से 3 में। हे इस्राएल के घराने, यहोवा का वचन सुनो जिसे मैं तुम्हारे लिए विलाप करते हुए कहता हूँ। कुंवारी इस्राएल गिर गई है और अब कभी नहीं उठ सकती, उसे उसकी भूमि पर छोड़ दिया गया है और कोई भी उसे उठाने वाला नहीं है।

इस्राएल के विनाश को अतीत में रखा गया है क्योंकि अंतिम संस्कार विलाप का यही रूप होता है। लेकिन फिर इसे पद 3 में सामान्य भविष्यसूचक भविष्य में अनुवादित किया गया है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जिस शहर से हज़ार लोग निकले थे, उसके पास सौ लोग बचे रहेंगे, और जिस शहर से सौ लोग निकले थे, उसके पास दस लोग बचे रहेंगे । उत्तरी राज्य के प्रत्येक शहर से ये दल सचमुच नष्ट हो जाएँगे।

और इसलिए, हमारे पास सामान्य भविष्य है जो न्याय की भविष्यवाणी में लागू होता है। लेकिन जब यह अंतिम संस्कार के विलाप का रूप ले लेता है, तो आप इसे अतीत में डाल देते हैं। और यह भविष्य की मृत्यु और पतन की निश्चितता को बढ़ाता है।

और इसलिए, सबसे पहले, अच्छे जहाज टायर का सकारात्मक वर्णन किया गया है। मैंने कहा कि अंतिम संस्कार विलाप, यह अक्सर जीवनकाल के दौरान पहले की उपलब्धियों का जश्न मनाने से शुरू होता है। श्लोक 3 बी से श्लोक 11 तक, हमें जहाज का वर्णन अच्छी तरह से निर्मित, अच्छी तरह से सुसज्जित और एक बढ़िया चालक दल के साथ मिलता है।

और फिर, श्लोक 12 से श्लोक 25 के पहले आधे भाग तक, पहले की कविता को गद्य में कार्गो सूची के साथ पूरक किया गया है, माल की एक सूची जो टायर ने कई देशों की ओर से ले जाई थी। और यह प्रभावशाली ढंग से तर्शीश से शुरू और खत्म होता है, दूर तर्शीश, दूर स्पेन में भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर। तर्शीश के जहाज यहीं तक जाते थे।

लेकिन फिर कविता 25 के दूसरे भाग में विलाप कविता जारी रहती है, और उत्सव एक शोक कथा में बदल जाता है। और अब यहाँ अंतिम संस्कार विलाप का दूसरा भाग है, जो न केवल पिछले जीवन का जश्न मनाता है बल्कि अब वर्तमान मृत्यु पर भी विलाप करता है। और यहाँ, विडंबना यह है कि भारी माल एक तूफान के दौरान जहाज के विनाश में योगदान देता है।

और माल, चालक दल और जहाज सब डूब जाते हैं। समुद्र, जो टायर की सफलता का साधन था, उसका कब्रिस्तान और बंजर भूमि बन जाता है। फिर, दर्शकों के होठों पर मुखर विलाप का वर्णन किया जाता है।

और वे शोक की रस्में निभाते हैं, और वे टायर के भयानक नुकसान पर विलाप करते हैं । वे इस आपदा से हैरान और भयभीत हैं। टायर की समृद्धि से बर्बादी तक का पतन।

इस संदेश का अंत 36वें श्लोक में है, उस कविता का अंत कहता है, तुम एक भयानक अंत पर पहुँच चुके हो और हमेशा के लिए नहीं रहोगे। और यह वास्तव में राष्ट्रों के खिलाफ इन अध्यायों में एक प्रतिध्वनि के रूप में काम करता है। हमने उल्लेख नहीं किया, लेकिन 2621 के अंत में, तुम नहीं रहोगे, हालाँकि खोजे जाने पर भी, तुम फिर कभी नहीं मिल पाओगे।

और यह अंतिम नोट है। और फिर 2819 भी उसी नोट पर समाप्त होने जा रहा है। आप एक भयानक अंत पर आ गए हैं और हमेशा के लिए नहीं रहेंगे।

और इसलिए, राष्ट्रों के खिलाफ़ ये विभिन्न भविष्यवाणियाँ, वे सभी विनाश की इस अंतिमता के बारे में बोल रही हैं। और वे एक अनुस्मारक हैं कि, वास्तव में, वे सभी न्याय के संदेश हैं और वे सभी विशेष पापों से संबंधित हैं। हमने अध्याय 26 में शुरुआत में पाप का उल्लेख किया था, और अध्याय 28 में, हम घमंड के बारे में जानेंगे, अध्याय 28 में सोर के राजा का घमंड।

लेकिन यह 27 के लिए भी प्रासंगिक है, हालांकि अध्याय 27 में कोई विशेष आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर, अध्याय 28 में, हम 1 से 19 तक की आयतों पर जाते हैं, जिसमें न्याय के दो संदेश हैं, जो अब सोर के राजा को संबोधित हैं। सोर के शहर को नहीं , बल्कि 1 से 10 और 11 से 19 आयतों में सोर के राजा को ।

और 19 के अंत में, वह प्रतिध्वनि, आप एक भयानक अंत पर आ गए हैं और अब कभी नहीं रहेंगे, यह दर्शाता है कि यह ध्यान, ये दो संदेश एक जोड़ी के रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं; हमें उन्हें एक साथ लेना है। यह पहला संदेश एक सीधा न्याय संदेश है जिसमें श्लोक 2 से 5 में आरोप और श्लोक 6 से 10 में दंड शामिल है। और यह बहुत मददगार तरीके से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह श्लोक 2 में एक क्योंकि के साथ शुरू होता है, आरोप लगाना शुरू करता है, और फिर श्लोक 6 में, यह आगे बढ़ने वाला है, इसलिए, आरोप और निर्णय के बीच का पुल।

तो यहाँ न्याय का एक स्पष्ट आरोप है। और आरोप क्या था? राजा पर पद 2 में आरोप लगाया गया है, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभिमानी है और तुमने कहा है, मैं एक देवता हूँ। मैं समुद्र के बीच में देवताओं की सीट पर बैठता हूँ, हालाँकि तुम एक नश्वर हो और कोई देवता नहीं हो, हालाँकि तुम अपने मन की तुलना एक देवता के मन से करते हो।

खैर, यह आत्म-विश्वासी गर्व और अहंकार का आरोप है। ये ऐसे पाप हैं जो अलौकिक शक्ति के दावे के बराबर हैं, जैसे कि राजा अपने आप में एक देवता है। और उसका वाणिज्यिक व्यापार संभवतः इस गर्व को बढ़ावा देता है।

और फिर, पद 3 में, यह कहता है, हाँ, तुम वास्तव में दानिय्येल से अधिक बुद्धिमान हो। यहाँ, हम इस प्राचीन नायक का फिर से उल्लेख करते हैं। हमने उसे 1414 में देखा था, जो प्राचीन अतीत का एक बुद्धिमान राजा था।

सोर के राजा ने इस्राएल के देवता के बिना ही सब कुछ समझ लिया था। बेबीलोन की सेना के सामने उसका घमंड चूर-चूर हो जाएगा। और यही बात आगे भी कही जानी चाहिए।

और वह उनके हाथों मरेगा, जो इस बात का सबूत है कि उसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। उसे असली ईश्वर के इन एजेंटों से अपनी सज़ा मिलेगी। और फिर श्लोक 11 से 19 में दूसरा न्याय संदेश दिया गया है, जो इस जोड़ी का दूसरा है।

और यह आरोप से लेकर परमेश्वर की ओर से दंड की ओर बढ़ता है। और जैसा कि हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वह दंड पद 16बी से 18 तक आने वाला है। लेकिन इसमें दो जटिल विशेषताएँ भी हैं, वे विशेषताएँ जो हमें अध्याय 27 में मिली थीं।

सबसे पहले, एक विस्तारित रूपक का उपयोग और फिर एक अंतिम संस्कार विलाप का रूप। दरअसल, संदेश को श्लोक 12 में विलाप के रूप में वर्णित किया गया है। नश्वर टायर के राजा पर विलाप करता है और उससे कहता है, भगवान भगवान इस प्रकार कहते हैं।

और भविष्यवक्ताओं के अन्य अंतिम संस्कार विलापों की तरह, इस विलाप में भविष्य में लागू होने वाले और सच होने वाले न्याय के एक दैवज्ञ की भूमिका है। इसमें एक भविष्यवाणी करने वाला गुण है। यह एक अंतिम संस्कार विलाप की तरह है जो किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने से पहले जीवन में किए गए कारनामों का जश्न मनाता है।

खैर, यहाँ भी उपलब्धियों का उल्लेख है। आप पूर्णता के प्रतीक थे। और प्रतीक शब्द का इस्तेमाल उस राजा के लिए किया जाता है जिसे भगवान ने नियुक्त किया हो ।

और सभी राजा ईश्वर की कृपा से अपनी शक्ति के लिए ऋणी हैं। वे ईश्वर की मुहर की तरह शासन करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के आदर्श दृष्टिकोण से एक तरह की मुहर होते हैं। ज्ञान से भरपूर और सुंदरता में परिपूर्ण।

और फिर रूपक शुरू होता है। टायर के राजा को भी सृष्टि की कहानी से जोड़ा गया है। और टायर के राजा को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है।

और इसलिए यहाँ यह उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन न्याय के एक दैवज्ञ के दृष्टिकोण से, आप कभी-कभी इस विशेषता को देख सकते हैं। पिछले व्याख्यान में, मैंने आपको यशायाह 5 में दाख की बारी के बारे में यशायाह के गीत का संदर्भ दिया था, जो कि शानदार शब्दों में शुरू होता है, जिसमें उन सभी अच्छी चीजों के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर ने अपनी दाख की बारी के लिए की थीं।

यहूदा देश। लेकिन फिर, चेहरे पर तमाचा जड़ते हुए, यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अच्छे अंगूर नहीं बल्कि जंगली अंगूर उगाए हैं। और इसलिए, परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस दाख की बारी को नष्ट करना पड़ा।

तो, आरोप और उसके बाद मिलने वाली सज़ा से पहले, यह शुरुआती अतिरिक्त कारक है जो वास्तव में आरोप को बढ़ाने और आने वाली सज़ा को उचित ठहराने की ताकत रखता है। और यह कविता ऐसी ही है। जैसा कि मैं कह रहा था, यह एक सृजन कहानी है।

और कई मामलों में, यह उत्पत्ति 2 और 3 के पैटर्न का अनुसरण करता है। लेकिन सभी मामलों में नहीं। राजा ईडन में भगवान के बगीचे में पहले आदमी की तरह है। हाँ, आप ईडन में थे।

श्लोक 13, परमेश्वर का बगीचा। लेकिन श्लोक 14 में नीचे बगीचे को परमेश्वर का पवित्र पर्वत भी कहा गया है।

और कहानी में कोई साँप नहीं है, और कहानी में कोई महिला नहीं है। और आदमी बुद्धिमान है। और वह नंगा नहीं है, बल्कि उसने एक ऐसा वस्त्र पहना हुआ है जो कीमती रत्नों से ढका हुआ है।

और बगीचे में उसके रहने के दौरान एक संरक्षक करूब भी उसके साथ रहता है। और यही करूब है जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद अंततः उसे पहाड़ से खदेड़ देता है। और पहला आदमी मारा जाता है।

और इसलिए, स्वर्ग खो गया। और इसलिए यहाँ एक सृजन कहानी का एक संस्करण है जो टायर के राजा पर लागू होता है । और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, आप ऐसे ही होने जा रहे हैं।

आरोप अधर्म को उजागर करता है। श्लोक 15, जिस दिन से तुम सृजे गए थे, उस दिन से लेकर जब तक तुममें अधर्म नहीं पाया गया, तब तक तुम अपने कामों में निर्दोष थे। और हम आश्चर्य करते हैं कि वह अधर्म क्या है।

और हमें यह पद 18 में रूपक की व्याख्या में बताया गया है। तुम्हारे अधर्म की भीड़ से, वे क्या थे? खैर, तुम्हारे व्यापार की अधर्मता। तुमने अपने ही पवित्रस्थानों को अपवित्र किया।

और इसलिए, मैंने तुम्हारे भीतर से आग निकाली, और उसने तुम्हें भस्म कर दिया। और इसलिए, वहाँ गलत काम किए जाने का उल्लेख है। आयत 16 में, जो व्यापार से जुड़ी है, हमने उसका उल्लेख नहीं किया।

अपने व्यापार की बहुतायत में, तुम हिंसा से भर गए, और तुमने पाप किया। लेकिन फिर इस व्यापार को पद 18 में अपने स्वयं के पवित्र स्थानों को अपवित्र करने और अपने स्वयं के विश्वास के प्रति सच्चे न होने के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। और इसलिए यहाँ वह विकृति है।

वास्तव में, तुमने अपनी महिमा के लिए अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें जमीन पर गिरा दिया। मैंने राजाओं के सामने तुम्हें उजागर किया ताकि वे तुम्हें निहारें।

और इसलिए न्याय होता है। सोर का राजा , यद्यपि परमेश्वर की मुहर की अंगूठी, यद्यपि परमेश्वर की मुहर, अन्य लोगों पर परमेश्वर के अधिकार का एक साधन था, उसे वह विशेषाधिकार खोना पड़ा क्योंकि उसने इसका गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग किया था। और फिर अध्याय 25 से 28 में विदेशी संदेशों की श्रृंखला छंद 20 से 23 में सिडोन के खिलाफ एक संदेश के साथ समाप्त होती है।

इस संदेश में कोई आरोप नहीं है। यह न्याय का एक संदेश है, लेकिन इसमें केवल दंड की बात है। वास्तव में, सिय्योन पर आने वाले दंड की केवल सूचना है।

लेकिन अन्य संदेशों की तुलना में यहाँ एक नई विशेषता है। और वह यह है कि इस दण्ड के माध्यम से परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। यह हमें श्लोक 22 में मिलता है।

हे सीदोन, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारे बीच महिमा प्राप्त करूँगा। जब मैं इसमें न्याय करूँगा और इसमें अपनी पवित्रता प्रकट करूँगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।

और इसलिए, परमेश्वर की यह महिमा और परमेश्वर की यह पवित्रता सीदोन के पतन में प्रकट होने जा रही है। और पवित्रता यहाँ परमेश्वर के सामने जो गलत और पापी है उसके न्याय से जुड़ी है, भले ही सीदोन के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया हो। परमेश्वर गलत कामों के खिलाफ न्याय करके खुद को सही साबित करेगा।

टायर के उत्तर में लगभग 25 मील की दूरी पर था । और इस महिमा और पवित्रता के प्रदर्शन को प्राप्त करने से, यह संकेत मिलता है कि इस्राएल के परमेश्वर को यहूदा के पतन के माध्यम से अपमान सहना पड़ा था।

यह एक ऐसा नोट है जो हमने यहेजकेल में पहले भी पढ़ा है, और इसे अगले अध्याय में फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जो अपमान स्वयं प्राप्त किया था, उसे सीदोन को दण्डित करने की उसकी गतिविधि द्वारा उलट दिया जाएगा। और स्पष्ट रूप से, वह यहूदा की ओर से कार्य कर रहा होगा।

श्लोक 24 एक महत्वपूर्ण श्लोक है। यह पूरक और स्पष्ट है, जो सभी पूर्ववर्ती विदेशी राष्ट्रों का सारांश प्रस्तुत करता है। इस्राएल के घराने को अब अपने सभी पड़ोसियों के बीच कोई चुभने वाली झाड़ी या चुभने वाला काँटा नहीं मिलेगा, जिन्होंने उनका अपमान किया है, और वे जान लेंगे कि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ।

और इसलिए, यह सारांश है जो आपको इन विशेष राष्ट्रों के खिलाफ इन भविष्यवाणियों के अर्थ और उनके अर्थ की व्याख्या देता है। फिर 25 से 26 एक और पूरक है, और अब यह एक सकारात्मक संदेश है। हाँ, 24 में, इन कांटों से कम से कम यह जलन नहीं है।

लेकिन अधिक सकारात्मक रूप से, निर्वासन के अंत से होने वाले सकारात्मक विषयों का उल्लेख है। मैं इस्राएल के घराने को लोगों से इकट्ठा करने जा रहा हूँ और राष्ट्रों की दृष्टि में उनमें अपनी पवित्रता प्रकट करूँगा। इसलिए न केवल सीदोन का पतन, बल्कि यहूदा, यहूदी निर्वासितों का अपने राष्ट्र में वापस लौटना, परमेश्वर की पवित्रता और उसकी विशेष शक्ति का प्रदर्शन होगा और परमेश्वर के नाम के उस अपमान के विरुद्ध एक औचित्य सिद्ध होगा।

वे अपनी उस धरती पर बसने जा रहे हैं जो मैंने उनके सेवक याकूब को दी थी। वे उस पर सुरक्षित रहेंगे। वे घर बनाएंगे और अंगूर के बाग लगाएंगे।

जब मैं उनके सभी पड़ोसियों पर न्याय करूंगा, जिन्होंने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है, तो वे सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए, विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ न्याय के इन वाणी को एक साथ लाया गया है। इसे नवीनीकरण और बहाली के सकारात्मक संदेश के साथ लाया गया है, जहां तक इजरायल का सवाल है।

और इसलिए, ये अध्याय वास्तव में यहूदी निर्वासितों के लिए पादरी आश्वासन हैं जो यहेजकेल द्वारा कही गई बातों के वास्तविक श्रोता थे। और मैं सुझाव देना चाहूँगा कि नए नियम में भी इसका एक समानांतर है। और मैं आपको 2 थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 के संदर्भ में सोचने के लिए कहूँगा। और वहाँ पॉल ईसाइयों के एक समूह से बात कर रहा है जिन्हें उनके पड़ोसियों, उनके गैर-ईसाई पड़ोसियों द्वारा सताया गया है।

और वे ही हैं जिन्हें यहाँ संबोधित किया जा रहा है। और हमें आयतों की एक श्रृंखला में बताया गया है, सबसे पहले आयत 6 और 7 में, कि मसीह के दूसरे आगमन पर, परमेश्वर उन लोगों को कष्ट देगा जो तुम्हें कष्ट देते हैं और तुमको जो कष्ट सहते हो, विश्राम देगा। यह हमारे अध्यायों में 2 थिस्सलुनीकियों 1, आयत 6 और 7 में कही गई बातों का नया नियम संस्करण है। साथ ही, मसीह को दूसरे आगमन पर महिमा दी जाएगी।

यही बात पद 10 में कही गई है। पद 9 में हम पढ़ सकते हैं, " ये लोग अनंत विनाश की सज़ा भुगतेंगे, प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति की महिमा से अलग हो जाएँगे जब वह अपने संतों द्वारा महिमा पाने के लिए आएगा। और इस तरह, मसीह के लिए महिमा उसके दूसरे आगमन पर आती है।

यह भी एक आश्वासन है कि चर्च सही पक्ष में है। दोनों स्थितियों में, परमेश्वर के लोगों को विश्वास और आशा में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अंततः, सब ठीक हो जाएगा।

अगली बार हमें अध्याय 29 से 32 में राष्ट्रों के विरुद्ध की गई इन भविष्यवाणियों के दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 13, भाग 4, फिलिस्तीनी राज्यों और टायर और सिडोन के लिए विनाश, यहेजकेल 25:1-28:26 है।