**डॉ. डेविड हॉवर्ड, जोशुआ-रूथ, सत्र 17**

**जोशुआ 13-19 भूमि वितरण**

© 2024 डेविड हॉवर्ड और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड हॉवर्ड रूथ के माध्यम से जोशुआ की पुस्तकों पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 17, जोशुआ 13-19, भूमि वितरण है।

पुनः नमस्कार. इस खंड में, अब हम जोशुआ की पुस्तक के अगले प्रमुख खंड को देखने जा रहे हैं, जो जनजातियों को भूमि का वितरण है। बड़े खंड में अध्याय 13 से 21 है, और मैंने अपनी रूपरेखा में कहा है कि आपके पास भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त करने तक पहुंच होनी चाहिए। यह वह जगह है जहां वे अंततः हैं, लड़ाई हो चुकी है, जोशुआ और नेता जनजातियों को जमीन वितरित कर रहे हैं, और हर किसी को जमीन का टुकड़ा मिलता है, और हम आगे इसी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं।

उस 13 से 21 खंड के भीतर एक खंड है जो मुख्य जनजातियों को भूमि के वास्तविक वितरण से संबंधित है, 13 से 19, फिर आपके पास उस भूमि में विशिष्ट प्रकार के शहरों, शरण के शहरों, अध्याय 20 और के बारे में एक अध्याय है। लेवियों के शहर, जो 21 में भिन्न हैं। इसलिए, हम उन्हें अलग-अलग देखेंगे, लेकिन अभी हम 13 से 21 को देखेंगे, जो कि भूमि का प्रमुख वितरण है। कहने वाली पहली बात यह है कि पुस्तक के इस भाग को पढ़ना, इस पर काम करना अधिक कठिन है।

कहानी, उन्हें पसंद हो या न हो, चाहे आप उनसे प्रभावित हुए हों या नहीं, कम से कम अध्याय 1 से 11 की कहानी का अनुसरण करना आसान है। अध्याय 12 सिर्फ सूची है, लेकिन अध्याय 13 अब लगभग इसी मन से शुरू होता है- स्तब्ध करना, लोगों, या शहरों और सीमाओं की अभेद्य सूची, और वह सब। यदि आप जोशुआ की पुस्तक पर टिप्पणियों को देखते हैं, तो आम तौर पर वे बहुत मजबूत होती हैं, और पहले 11 अध्यायों को समर्पित बहुत सारे पृष्ठ बहुत पतले हो जाते हैं, और इन अंतिम अध्यायों में बहुत विस्तृत नहीं होते हैं।

एक टिप्पणीकार के रूप में, जिसने इन सबके बीच अपना काम किया और मुझे इसके बारे में लिखना भी पड़ा, मैं इन सभी चीजों के बारे में कुछ दिलचस्प लिखने की कोशिश करने के दर्द को समझता हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ टिप्पणीकारों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत व्यवहार किया। लेकिन वैसे भी, मुझे उनके अंदर और बाहर के सभी हिस्सों को देखने में इतनी दिलचस्पी नहीं है।

अध्याय 13 से शुरू करने के लिए, हम शायद केवल यह इंगित करेंगे कि पहले छह श्लोक, पहले सात श्लोक एक तरह से चीजों का परिचय हैं। यह कहता है, अध्याय 13, श्लोक 1, यहोशू वर्षों से पहले बूढ़ा हो गया है, और परमेश्वर ने उससे कहा, तू वर्षों से पहले बूढ़ा हो गया है। यह संभवतः अंत तक, पुस्तक के 25 वर्षों के करीब है।

पद 1 के अंत में, परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, कि अधिकार करने के लिए अभी भी बहुत सी भूमि शेष है। तो फिर, जो तस्वीरें हमने पहले अध्यायों में देखी हैं, वे सभी को तुरंत मिटा देने, सब कुछ एक ही बार में ले लेने जैसी लगती हैं। यहाँ, हम उसे उसी तरह नहीं देखते हैं।

हमारे पास यहोशू द्वारा कई वर्षों तक, लंबे समय तक कनानियों की भूमि के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का पूर्व संदर्भ था। तो, श्लोक 2 में, यह वह भूमि है जो अभी भी बची हुई है, और फिर तीन या चार श्लोक हैं जो उन सभी भूमियों के बारे में बताते हैं जिन्हें नहीं लिया गया है, जिन पर कब्जा नहीं किया गया है। तो फिर, हम अध्याय 10, श्लोक 40 से 42, अध्याय 11, श्लोक 16 से 23 पर वापस जाते हैं, जहां सारांश कथन यह है कि उन्होंने सब कुछ ले लिया और किसी की भी सांस नहीं बची, इसे इस प्रकाश में लेना होगा कि, ओह, हम अब पता लगाएं कि अभी और भी जमीन लेनी बाकी है।

तो, वे एक प्रकार के सामान्यीकरण, सारांशित करने वाले कथन हैं, लेकिन यहां अध्याय 13, छंद 2 से 6 में एक अलग तस्वीर है। अध्याय 13 का शेष भाग उन जनजातियों की भूमि से संबंधित है जो जॉर्डन के पूर्व में थे, जिन्होंने अपनी विरासत प्राप्त की थी मूसा से, और ये वही हैं जिन्हें यहोशू ने अध्याय 1 में संबोधित किया था। वे पूर्व में बसना चाहते थे, लेकिन यहोशू ने उनसे वादा छीन लिया। मूसा ने मूल रूप से प्रतिज्ञा निकाली थी। उन्हें पश्चिम में अपने भाइयों का अनुसरण करना चाहिए और राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और फिर वे वापस जा सकते हैं, और वहां बस सकते हैं।

14, 14 से 19 तक शुरू होकर, हमारे पास वे सभी जनजातियाँ हैं जो नए क्षेत्र में जॉर्डन के पश्चिम में बस गईं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, अध्याय 13 के अंत को देखें, और निस्संदेह, लेवी एक विशेष मामला थे। लेवी याकूब के पुत्रों में से एक था, बहुत पहले, याकूब का तीसरा पुत्र।

मूसा के समय में, जब हारून और लोग परमेश्वर से विमुख हो गए थे, तब लेवियों के गोत्र ने मूसा की सहायता की, और इस सोने के बछड़े का निर्माण किया, और लेवियों ने आगे बढ़कर मूसा को उन लोगों को अनुशासित करने में सहायता की जो वहां थे। इसलिए, परमेश्वर ने लेवियों को एक विशेष उपहार दिया था, कि उन्हें उससे एक विशेष आदेश मिलेगा। याजक लेवी के गोत्र से आए थे।

सभी याजक, सभी वैध पुजारी, इसे इस प्रकार कहें, सभी वैध पुजारी लेवी थे। सभी लेवी याजक नहीं थे। तो, वहाँ एक समुच्चय और एक उपसमुच्चय है।

लेवीय जो याजक नहीं थे, वे ही थे जिन्होंने तम्बू की स्थापना और उसे गिराने के कार्यों में याजकों की सहायता की, और जंगल के माध्यम से यात्रा की, सन्दूक को उन खंभों पर ले जाया जिन्हें उन्हें ले जाना था, और बलिदानों में सहायता करना, सफ़ाई में मदद करना, और उन सभी प्रकार के कर्तव्यों में। ये कुछ ऐसे काम हैं जो याजकों और लेवियों ने किये। तो, अध्याय 13 के अंत को देखें।

अंतिम पद हमें लेवी के गोत्र के बारे में बताता है, और यहां संदर्भ यह है कि भगवान रूबेन, गाद, मनश्शे के आधे गोत्र और बाद में अन्य सभी गोत्रों को ये चीजें दे रहे हैं, लेकिन लेवी के गोत्र को, पाठ हम से कहता है, कि मूसा ने कोई भाग न दिया, और न भूमि का भाग दिया। अर्थात्, क्यों? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उनका निज भाग है, जैसा उस ने उन से कहा था। तो, ऐसा लग सकता है कि उन्हें किसी चीज़ से धोखा मिला है।

उन्हें क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उपहार भगवान तक एक विशेष पहुंच और भगवान के साथ एक विशेष संबंध था जो अन्य जनजातियों के साथ मौजूद नहीं था। वे, स्वयं परमेश्वर, उनकी विरासत थे। जब तक हम इस पर काम करेंगे, हम बस कुछ अन्य चीजों का उल्लेख करेंगे।

इससे पहले अध्याय में, अध्याय 13, श्लोक 14 में, यह कुछ ऐसा ही कहता है। यह कहता है, कि मूसा ने केवल लेवी के गोत्र को कोई भाग न दिया। इस मामले में, यह कहता है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को अग्नि द्वारा दी गई भेंटें उनकी विरासत हैं, जैसा कि उसने उन्हें बताया था।

तो, अध्याय के अंत में, यह कहा गया है कि भगवान भगवान स्वयं उनकी विरासत हैं। यहां प्रसाद चढ़ाने का विशेषाधिकार ही विरासत है। फिर हमारे पास इस पर एक और दृष्टिकोण है, अध्याय 18।

जब हम इस पर विचार कर रहे हैं, आइए उस पाठ को देखें। अध्याय 18, पद 7, हमें लेवियों के बारे में एक और बात बताता है। यह कहता है, लेवियों का तुम्हारे बीच कोई भाग नहीं, 18 श्लोक 7, तुम्हारे बीच लेवियों का कोई भाग नहीं, क्योंकि यहोवा का याजकपद उनका निज भाग है।

इसलिए, भगवान के पुजारी होने का विशेषाधिकार उनके लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि यह एक समृद्ध तस्वीर है. हम, स्पष्ट रूप से, 21वीं सदी में, निश्चित रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों में, संपत्ति को एक बड़ी चीज़ मानते हैं, और दुर्भाग्य से, हम भौतिकवाद से बहुत अधिक ग्रस्त हैं।

यहां, उन्हें संपत्ति नहीं मिलने वाली है। उन्हें भूमि क्षेत्र नहीं मिलने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ अधिक समृद्ध, ईश्वर के साथ एक रिश्ता मिलने वाला है। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे हमेशा दोषी ठहराया जाता है क्योंकि मैं आशा करता हूं कि मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा, न कि, ठीक है, मुझे मेरा क्यों नहीं मिला, ऐसा बोलने के लिए।

हम बाद में, अध्याय 21 में पाते हैं कि लेवियों को शहर मिले। उनके पास पूरे क्षेत्र में फैले हुए 48 शहर थे, लेकिन उन्हें निकटवर्ती भूमि का विस्तार नहीं मिला। तो, वह लेवियों के लिए एक विशेष स्थान है।

तो, अध्याय 14 पर वापस जाएँ। अध्याय के अंत में कालेब अपनी भूमि का उत्तराधिकार माँग रहा है। फिर हमारे पास अध्याय 15 इस खंड का सबसे लंबा अध्याय है, जो यहूदा के लिए वितरण का अध्याय है।

और 100 से अधिक शहर हैं, मोटे तौर पर 120, यहां उल्लिखित हैं, जिनमें से दो-तिहाई का उल्लेख बाइबिल में कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए, हम इन शहरों के नाम और स्थान नहीं जानते हैं। और इसलिए, इसका उद्देश्य क्या है? खैर, मुझे लगता है कि उद्देश्य का एक हिस्सा हमें यह याद दिलाना है कि उत्पत्ति 49 में यहूदा को शुरू से ही अपने पिता जैकब से सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था।

हमने उस खंड में चर्चा की जहां हमने इब्राहीम वाचा के बारे में बात की थी। बाद में इज़राइल के इतिहास में, यहूदा की जनजाति और अंततः यहूदा राष्ट्र, जब राज्य विभाजित हुआ, वे माध्यम थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद से सिंहासन पर उसके एक राजा के होने के वादे को जारी रखा। इस प्रकार, यहूदा की जनजाति ने इज़राइल के इतिहास में स्पष्ट रूप से एक बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पर कब्जा कर लिया।

और इसकी पुष्टि इसके लिए समर्पित इस व्यापक उपचार से भी होती है, कि लेखक ने अन्य शहरों की तुलना में कहीं अधिक लंबाई में कई शहरों को शामिल किया है। अब, सूचियाँ हैं और सूचियाँ हैं। उदाहरण के लिए, अध्याय 15 में, हमारे पास श्लोक 1 से 12 हैं, और हमारे पास वह है जिसे सीमा सूची कहा जाता है।

यह हमें बताता है कि रेखा कहाँ जाती है, रेखा कहाँ मुड़ती है और यहूदा की सीमाएँ क्या हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिब्रू में लगभग नौ अलग-अलग क्रियाओं की एक श्रृंखला है जिनका उपयोग इन सीमा सूचियों में यहां और अन्य जगहों पर किया जाता है। और मुझे बस आपके लिए कुछ ढूंढने दीजिए।

श्लोक 1 में, यह कहा गया है, यहूदा के गोत्र के लिए आवंटन, यहूदा के लोगों को उनकी जाति के अनुसार, दक्षिण की ओर पहुँचाया गया। वह हिब्रू में एक क्रिया है. पद 2 में, उनकी दक्षिणी सीमा अंत से चलती थी।

तो, दौड़ना एक और चीज़ है। श्लोक 3, यह दक्षिण की ओर निकलता है। वह एक और क्रिया है.

वहां सात अलग-अलग क्रियाएं हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं। और मेरे लिए, यह मुझे याद दिलाता है कि लेखक सीमाओं को जीवंत बनाने, उन्हें पाठक के सामने वास्तविक बनाने की कोशिश कर रहा है।

और आपके मन की कल्पना करते हुए, मैं लगभग उस छोटे से खेल की कल्पना करता हूं जो मेरे बचपन में बड़ा हो रहा था, मुझे लगता है कि यह अभी भी आसपास है, जिसे एच-ए-स्केच कहा जाता है। यह छोटी-छोटी घुंडियों वाला एक छोटा सा ब्लैकबोर्ड है। और जैसे ही आप इन घुंडियों को घुमाते हैं, छोटी सी रेखा इस ओर और उस ओर जाती है।

और यह लगभग वैसा ही है जैसे हम वास्तविक समय में पढ़ रहे हों, सीमा ऊपर और चारों ओर जा रही है। और हम उसका पालन करते हैं. और लेखक उसे जीवंत बनाने का प्रयास कर रहा है।

इसके बाद शुरू करते हुए, यह हमें श्लोक 12 तक ले जाता है। लेकिन इसके बाद हम इसे शहर सूची कहेंगे। और शहरों की सूची अब श्लोक 13 से शुरू होकर अध्याय के अंत तक है।

और अब यहां सभी अलग-अलग शहर और जनजाति के विभिन्न हिस्से हैं। और इसलिए, इन सभी भूमि वितरण अध्यायों में, पुस्तक का विरासत भाग, 13 से 19 तक, हमारे पास उनकी सूचियाँ और उनकी सूचियाँ हैं। सीमा सूचियाँ हैं, शहर सूचियाँ हैं, और कभी-कभी वे संयुक्त होती हैं।

निस्संदेह, वे बहुत विस्तृत हैं और कभी-कभी वे उनमें खो जाते हैं। लेकिन अब, यहूदा वहां की मुख्य जनजाति है। अध्याय 16 और 17, हमारे पास एप्रैम और मनश्शे के लिए आवंटन हैं।

अब, एप्रैम और मनश्शे, एक्विन के साथ थे, वे यूसुफ के पुत्र थे। तो, याकूब के 12 बेटे थे। लेकिन अगर आपको उत्पत्ति अध्याय 48 याद है, तो वह आशीर्वाद देता है।

परन्तु यूसुफ अपने दोनों पुत्रों, एप्रैम और मनश्शे को आशीर्वाद देता है। और इस प्रकार, यूसुफ की विरासत दो भागों में विभाजित हो गई। तो, एक तरह से, 12 जनजातियों के बजाय, हमारे पास यह 13 हैं।

और वहाँ मनश्शे स्वयं दो भागों में विभाजित हो गया है। पूर्वी मनश्शे और पश्चिमी मनश्शे हैं। तो, 12 जनजातियों के लिए 14 खंड हैं।

लेकिन जैसे यहूदा दक्षिण में सबसे प्रमुख जनजाति थी और उत्पत्ति 49 में सबसे प्रमुख आशीर्वाद प्राप्तकर्ता था, वैसे ही यूसुफ को भी उत्पत्ति 49 में एक प्रमुख आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम तीसरे का नायक है। इसलिए, उनके वंशज भूमि के उत्तरी भाग में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियाँ बन गए।

और इस प्रकार, एप्रैम का गोत्र देश के मध्य में है। मनश्शे का भी वहीं है और जॉर्डन के पूर्व का भी. और इसलिए, वे उत्तर में बाद के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं।

और इसलिए, जब राज्य विभाजित हो गया, तो एप्रैम और मनश्शे उत्तरी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और इसीलिए उन्हें प्रमुख आशीषें प्राप्त हुईं जिन्हें आप यहां इन दो अध्यायों में देखते हैं। यहां वास्तव में महत्वपूर्ण खंडों में से एक अध्याय 17, श्लोक तीन से छह में है।

यह ज़ेलोफ़ेहाद नाम के एक आदमी की बेटियों के बारे में एक छोटी सी कहानी है। और जैसा कि यह पता चला है, हम संख्याओं की पुस्तक, अध्याय 27 में उनकी कहानी को कुछ विस्तार से सीखते हैं, जहां सलोफाद एक आदमी है जिसकी पांच बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। और इसलिए, उसकी बेटियाँ मूसा के पास गईं और विनती की कि वे उनके हिस्से की भूमि का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकें, भले ही कोई बेटा न हो।

आम तौर पर, विरासत बेटों के माध्यम से चली जाएगी। मूसा और प्रभु ने इसकी स्वीकृति दी और कहा, हाँ, हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। तो ये उसकी पूर्ति को दर्शाता है.

यदि आप पीछे जाएँ और संख्याएँ, अध्याय 27 पढ़ें, तो पहले 11 छंद उस कहानी को बताते हैं। तो, यहाँ, अध्याय 17, श्लोक तीन और उसके बाद, यह उसी का पुनर्कथन करता है। एप्रैम के पुत्र सलोफाद के कोई पुत्र नहीं, केवल बेटियाँ थीं।

और पद चार, वे एलीशा याजक और नून के पुत्र यहोशू के पास आकर कहने लगे, यहोवा ने मूसा को यह हमें देने की आज्ञा दी। और इस प्रकार, यह चलता रहता है, और आप देखते हैं कि यह उनके लिए पूरा हो गया है। तो, वादा निभाने वाले भगवान का यह विचार, जिसका हमने उल्लेख किया था, बड़े विषयों में से एक है, निश्चित रूप से यहाँ पूरा हुआ है।

तो, मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। हमारे पास कुछ कहानी है. हमारे पास विभिन्न जनजातियों को आवंटन की बड़ी चित्र कहानियाँ हैं, लेकिन फिर हमारे पास इन बड़े अध्यायों के माध्यम से कालेब और सलोफ़ेहाद की बेटियों और अन्य लोगों के आवंटन की व्यक्तिगत कहानियाँ हैं जो दिखाती हैं कि भगवान की रुचि केवल बड़े पर नहीं है चित्र, न केवल सामान्य रूप से जनजातियाँ, बल्कि व्यक्ति भी।

और परमेश्वर की चिंता दोनों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, बल्कि व्यक्तियों के रूप में व्यक्तियों के लिए भी है। अध्याय 18, मुझे क्षमा करें, मैं यहां केवल एक शब्द कहूंगा। यह एक प्रकार का हास्यप्रद है।

अध्याय 17, छंद 14 और उसके बाद, अध्याय 17 के अंतिम भाग में, हमारे पास संभवतः एप्रैम और मनश्शे से यूसुफ के लोग हैं। वे आ गए हैं और वे एक तरह से अनिच्छुक हैं, जो ज़ेलोफ़ेहाद की बेटियों की इस कहानी के साथ एक दिलचस्प विरोधाभास है, जो, यह एक सुंदर, प्यारी कहानी है। और फिर भी, अध्याय 17, श्लोक 14 और उसके बाद यूसुफ के वंशज आते हैं और यहोशू से अनिच्छापूर्वक कहते हैं, देखो, तुमने हमें केवल एक ही हिस्सा, एक हिस्सा दिया है।

मैं असंख्य लोग हूं. हम और अधिक के पात्र हैं। हम और अधिक चाहते हैं।

हमें वह चाहिए जो हमें मिलना चाहिए। और पद 18, मुझे खेद है, पद 16, यूसुफ के लोगों ने कहा, पहाड़ी देश हमारे लिये काफी नहीं है। हमें और आवश्यकता है।

हमें और अधिक रहने की जगह चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा इस पर हंसता हूं क्योंकि जोशुआ की प्रतिक्रिया श्लोक 17 और 18 में है, आप मजबूत लोग हैं। आप बड़े लड़के और लड़कियाँ हैं।

जाओ इसे ले लो. वह जो कुछ कहता है, वह मूलतः मेरा ही कथन है। श्लोक 17, तुम लोग असंख्य हो, महान शक्ति वाले हो।

तुम्हें केवल एक ही भूमि का भाग नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पहाड़ी प्रदेश भी तुम्हारा होना चाहिए, चाहे वह जंगल ही क्यों न हो। तुम्हें इसे साफ़ करना होगा, इस पर कब्ज़ा करना होगा, और तुम्हें कनानियों से लड़ना होगा और यह करना होगा। इसलिए, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की भावना थी।

अध्याय 18, पहले 10 छंद, एक प्रस्तावना की तरह, छंद 11 और निम्न प्रकार के शो बैंग, बैंग, बैंग, बैंग, अंतिम सात जनजातियाँ बहुत जल्दी उत्तराधिकार में, अध्याय 18 और 19। लेकिन अध्याय 18, छंद 1 से 10 एक प्रकार का अंतराल है जहां वे किसी अन्य स्थान पर मिलते हैं, गिलगाल में नहीं, बल्कि शीलो में, जो अधिक दूर नहीं है। उन्होंने वहाँ मिलन तम्बू खड़ा किया।

और अनिवार्य रूप से यहां, वे सर्वेक्षणकर्ताओं के समूह भेज रहे हैं। वे उन्हें एक नक्शा बनाने के लिए भेज रहे हैं। और उन्हें भूमि का वर्णन सात भागों या छः भागों के रूप में करना है।

श्लोक 4 कहता है, प्रत्येक गोत्र से तीन पुरुष उपलब्ध करो। मैं उनको बाहर भेजूंगा, कि वे भूमि पर बैठे-बैठे बैठे रहें। वे अपनी विरासत की दृष्टि से इसका विवरण लिखेंगे।

इसलिए, यहोशू भूमि का नक्शा बनाने के लिए लोगों को भेज रहा है। और उन्होंने इसे पद 9 लिख लिया। और वे वापस आ गये। और फिर परिणामस्वरूप, पद 10 में यहोशू ने शीलो में उनके लिये चिट्ठी डाली, और उन्होंने भूमि को शेष गोत्रों को बाँट दिया।

तो यह शेष अध्याय 18 और 19 की पृष्ठभूमि है। हम यहोशू के लिए अंतिम विरासत को देखकर इस खंड को समाप्त करेंगे, जो अध्याय 19 के अंत में है, पद 49 से शुरू होता है। इसलिए फिर से, ज़ूम इन करते हुए बड़ी तस्वीर, कुल मिलाकर, जनजातियों को देना, एक व्यक्ति में आता है, जोशुआ के लिए विरासत, अध्याय 19, छंद 49 और निम्नलिखित।

इसलिए, पद 50, प्रभु की आज्ञा से, उन्होंने उसे एप्रैम के पहाड़ी देश में, तिम्नाथ-सेदोन नाम, जो उस ने मांगा था, नगर दे दिया। उसने नगर का पुनर्निर्माण किया और वहीं बस गया। और पद 51, वह भाग ये हैं जिसे एलीएजेर याजक और नून के पुत्र यहोशू और पितरों के घरानों के मुख्य पुरूषों ने सभा में उपस्थित होने के लिथे शीलो में यहोवा के साम्हने चिट्ठी डालकर बांट दिया।

उन्होंने वहाँ भूमि का बँटवारा पूरा कर लिया। तो वह अंतिम कविता पूरी बात, अध्याय 13 और 19 का समापन है। यह सब एक क्रम में शालीनता से किया गया है।

ध्यान दें कि जोशुआ का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले, ध्यान दें कि एलीएजेर, पुजारी का उल्लेख सबसे पहले कैसे किया गया है। तो, धार्मिक प्राधिकरण, धार्मिक मंजूरी भूमि के इस वितरण का हिस्सा है।

यह सिर्फ एक भौगोलिक भूमि हड़पना नहीं है, बल्कि यह उनकी विरासत के रूप में ईश्वर का एक उपहार है। ध्यान दें कि जोशुआ का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। उन्हें नन का पुत्र कहा जाता है।

किताब में जोशुआ को 10 बार नून का बेटा कहा गया है। और ज्यादातर मामलों में, यह उसे औपचारिक तरीके से प्रस्तुत करने जैसा है। बेशक, वह कई बार सिर्फ जोशुआ कहकर बुलाता है, लेकिन यह कुछ-कुछ मेरी माँ की तरह है जब मैं बच्चा था।

यदि मैंने अपना पूरा नाम, डेविड मॉरिस हॉवर्ड जूनियर सुना, तो मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, और यहाँ कुछ आ रहा है। यहोशू, नून का पुत्र, यह एक तरह से अपना पहला नाम और अपना अंतिम नाम बताने और कहने जैसा है, यह प्रभारी व्यक्ति है। तो, एलीएजेर और यहोशू ही ऐसा कर रहे हैं।

यह उनके अधिकार में है, और यह शीलो में मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्हने किया जाता है। और इसलिए, सैकड़ों वर्ष पहले इब्राहीम से किए गए वादों की पूर्ति के रूप में अब सारी भूमि परमेश्वर के लोगों को दे दी गई है। और भूमि को शांत कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, और यहाँ वे हैं, भूमि का विभाजन समाप्त कर दिया है।

जब मैंने बस प्रतीत होता है कहा, तो इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख करने की ज़रूरत है जिसका मैंने रास्ते में, विभिन्न स्थानों पर उल्लेख किया था। लेकिन आइए कुछ स्थानों पर नजर डालें जहां यह हमें बताता है कि यह जनजाति या वह जनजाति अपने क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं थी। तो तुरंत, सबसे प्रमुख जनजाति, यहूदा, अध्याय 15, उस अध्याय की अंतिम कविता कहती है, उन सभी दर्जनों और दर्जनों शहरों के बावजूद, अध्याय 15, श्लोक 63, कि यबूसी, के निवासी यरूशलेम, यहूदा के लोग बाहर नहीं निकल सके।

इस प्रकार यबूसी आज के दिन तक यहूदा के लोगोंके संग यरूशलेम में रहते हैं। अब यह हमें पुस्तक के लेखन की तारीख तय करने में भी मदद कर सकता है क्योंकि हम बाद में शमूएल की पुस्तक में सीखते हैं कि दाऊद ने यबूसियों के शहर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय इसे जेबस कहा जाता था।

यह यरूशलेम, दाऊद का नगर बन गया। और दाऊद के समय के बाद वे इस्राएलियों में न रहे। इसलिए, जब यहोशू की किताब हमें बताती है कि यबूसी आज तक वहां रह रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह किताब, डेविड के समय से पहले का संदर्भ है।

इसलिए, हम ठीक-ठीक नहीं जानते कि कब, लेकिन यह अगले कुछ सौ वर्षों के भीतर होगा, कई सैकड़ों वर्षों के बाद नहीं। तो इस तरह का बयान हमें मिलता है, और यह उनके लिए शर्म की बात है कि वे निवासियों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं थे और इसी तरह के कई अन्य संदर्भ भी हैं। हम पाते हैं कि न्यायाधीशों की पुस्तक में जब आप उस ओर मुड़ते हैं, तो वही बात होती है।

तो भूमि एक तरह से शांत हो गई है। वह बड़ी तस्वीर है. जोशुआ की जबरदस्त तस्वीर आराम की तस्वीर है, और मुझे लगता है कि यह एक वैध और सटीक तस्वीर है।

लेकिन ये छोटे-छोटे टाइम बम हैं जो तब फूटेंगे जब हम न्यायाधीशों की पुस्तक में जाएंगे और देखेंगे कि इस्राएलियों ने वास्तव में उस कार्य को पूरा नहीं किया जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। इसके गंभीर परिणाम होते हैं.

यह डॉ. डेविड हॉवर्ड रूथ के माध्यम से जोशुआ की पुस्तकों पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 17, जोशुआ 13-19, भूमि वितरण है।