**डॉ. इलेन फिलिप्स, बाइबिल अध्ययन का परिचय,**

**सत्र 14, एक्स्ट्राकैनोनिकल लिट का परिचय।**© 2024 इलेन फिलिप्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. एलेन फिलिप्स और बाइबिल अध्ययन के परिचय पर उनका शिक्षण है। यह सत्र 14 है, एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य और परिचय।

इस बिंदु पर हम अपने पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक अलग इकाई में जा रहे हैं, और कुछ मायनों में मृत सागर स्क्रॉल और फिर चयनित मृत सागर ग्रंथों का हमारा अध्ययन एक पुल की तरह था।

तो, यहां हमारा पहला व्याख्यान केवल परिचय के माध्यम से एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य से संबंधित होगा। यह क्या है? हम इसके बारे में कैसे बात करें? सीमाएँ क्या हैं? मुख्य विषय क्या हैं? इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं जिन चीजों पर ध्यान देने जा रहा हूं उनमें से एक यह है कि जैसा कि कुछ विद्वान इस बड़ी, वास्तव में बोझिल श्रेणी के बारे में बात करते हैं जिसे एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य कहा जाता है, जरूरी नहीं कि कोई निर्धारित रूब्रिक हो जिसके भीतर हम इनमें से कुछ चीजों को रख सकें। इसलिए, मैं थोड़ी देर बाद कुछ श्रेणियों पर चर्चा करने जा रहा हूं, और आप समझेंगे कि वे श्रेणियां एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य के बारे में बात करने का एक तरीका है, लेकिन निश्चित रूप से एकमात्र नहीं।

मैं जेम्स चार्ल्सवर्थ का आभारी हूं, जिन्होंने अपने दो-खंड सेट में उन्हें संबोधित किया है, और यह कई बदलावों के साथ उनकी रूपरेखा है। तो यहां हम जाते हैं, और फिर से, हमेशा की तरह, विशिष्ट श्रेणियों के बारे में बात करने से पहले कुछ परिचय और फिर उन श्रेणियों के भीतर विशिष्ट पाठ। अब तक हमारे पाठ्यक्रम फोकस के माध्यम से, हम संदर्भों के बारे में बात करते रहे हैं।

जब हमने साहित्यिक संदर्भों का अध्ययन किया तो हमने यही बहुत कुछ किया। हमने व्याख्या करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात की, चाहे वह टोरा हो या पैगंबर या कुछ और। हमने ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों और भूमि के क्षेत्रों और उसके महत्व पर कई व्याख्यानों के बारे में बात की।

तो, एक ऐसी भावना है जिसमें हम अब एक साहित्यिक संदर्भ की ओर वापस जा रहे हैं, लेकिन यह एक व्यापक साहित्यिक संदर्भ होने जा रहा है क्योंकि यह कैनन के बाहर है, और यह हमें कुछ पर एक नज़र डालने जा रहा है समाजशास्त्रीय धार्मिक संदर्भ भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, यह अध्ययन करने के लिए एक विशाल, विशाल, विशाल क्षेत्र है। तो, हमारे लिए, हम बस इस व्यापक दायरे के भीतर कुछ चयनित पाठ करने जा रहे हैं, और ये विभिन्न पाठों का एक सेट होने जा रहे हैं जो पहले या पुराने नियम या हिब्रू में जो कुछ भी है उसका एक या दूसरे तरीके से जवाब देते हैं। बाइबिल.

उन सभी को बहुत हद तक उसी में बंधा हुआ समझें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होने जा रहा है, और हम इस पर कई बार वापस आएंगे। मेरे पास यहां मूल रूप से एक बहुआयामी प्रश्न है, और यदि आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि इसका उत्तर देने के संदर्भ में क्या हो रहा है, क्यों, सही, और क्या लिखा गया है, तो इसे चार सी के संदर्भ में सोचें।

वह कोई सांप्रदायिक लेबल नहीं है. हमारे पास अब चार सी हैं, और वे सभी इंटरफ़ेस करते हैं, इसलिए उनके बीच अलग-अलग श्रेणी रेखाएं न बनाएं, लेकिन हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वास्तव में उस संपूर्ण चीज़ को क्या आकार देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैनन है.

मैंने कुछ समय पहले कहा था कि ये समुदाय किसी न किसी रूप में उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसे हम पुराना या पहला टेस्टामेंट कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे पवित्र पाठ के रूप में देखा था। उन्होंने इसे एक पवित्र पाठ के रूप में देखा, और जाहिर है, अगर यह एक पवित्र पाठ है, तो इसमें एक संदेश है, दैवीय रूप से प्रकट संचार है, और फिर मैंने थंबनेल स्केच किया है, जाहिर है, जिसे हम कैनन के घटकों के रूप में जानते हैं। इतिहास में हस्तक्षेप करने वाली ईश्वर की गतिविधियाँ, ईश्वर के निर्देश, टोरा, साथ ही ज्ञान साहित्य और भजन, भविष्यवाणी साहित्य में पश्चाताप का आह्वान करते हैं, लेकिन कैनन के बारे में सोचें, है ना? वे कैनन के जवाब में लिख रहे हैं, और जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है वे विभिन्न समुदायों के सदस्य हैं।

वे परमेश्वर के लोगों के समुदाय हैं। वे विविध समुदाय हैं। जब हम एक ओर बात करते हैं, तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कुमरान में हैं, यह एक विशेष समुदाय है।

हम अन्य क्षेत्रों के समुदायों, जैसे मिस्र और मिस्र में यहूदी समुदायों, के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम प्रारंभिक ईसाई समुदायों के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना? वे विविध समुदाय हैं, सभी अपने-अपने नजरिये से कैनन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भूमि के भीतर और साथ ही प्रवासी भारतीयों में इतनी विविधता है। मैं प्रवासी भारतीयों के पास वापस आने जा रहा हूं।

हमारी तीसरी सी, टिप्पणी। इन समुदायों ने कैनन के संबंध में यही किया, समुदाय के लिए पवित्र पाठ लागू किया, समुदाय की चेतावनी के लिए, समुदाय की शिक्षा के लिए, समुदाय के प्रोत्साहन के लिए।

तो, कैनन, समुदाय, टिप्पणी, और फिर अंत में, निरंतरता। क्योंकि जाहिर है, कैनन उससे कुछ समय पहले प्रकट हुआ था, यह इस पर निर्भर करता था कि हम कहां बात कर रहे हैं, चाहे हम टोरा या पैगम्बर या जो भी बात कर रहे हों। लेकिन यह लेखन, यह टिप्पणी, टिप्पणी लिखने वाले ये समुदाय पवित्र पाठ में दिखाई देने वाले वादों और जहां वे रह रहे थे वहां की वास्तविकताओं के बीच संबंध स्थापित कर रहे थे, जो कभी-कभी असाधारण रूप से दर्दनाक और कठिन थे।

वास्तव में, यह स्तोत्र में पूछे गए प्रश्नों में से एक पर वापस जाता है, क्या वादे विफल हो गए हैं? मैं उस समय पहले से ही पूछ रहा था, और निश्चित रूप से, इनमें से कुछ समुदाय भी ऐसा ही कर रहे थे।

तो, फिर से सोचें: हमारे चार सी, कैनन, समुदाय, टिप्पणी, और निरंतरता, सभी यहां आकार देने वाली शक्तियों के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। अब, मैं बस उस चीज़ की समीक्षा करना चाहता हूं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यह कहने लायक है कि कैनन में क्या है।

यदि ये समूह कैनन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या हम कैनन की सीमाओं के बारे में बात कर सकते हैं? अब, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, लेकिन आइए इस संदर्भ में बात करें कि क्या एक निश्चित समय पर, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व और ईस्वी में कैनन की मान्यता प्राप्त संरचनाएं और सीमाएं थीं? और मैं यह कहने जा रहा हूं कि वास्तव में बहुत देर हो चुकी है। मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि हमने उससे बहुत पहले ही कैनन स्थापित कर लिया है, लेकिन कम से कम यह एक मुद्दा है। मैं विभिन्न यहूदी समुदायों के भीतर टोरा, पैगम्बरों, नेविइम के संबंध में एक स्थापित समझ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें पैगम्बरों के लेखन के साथ-साथ ऐतिहासिक सामग्री भी शामिल है जिसमें भविष्यवाणियों की आवाज़ों की कथा शामिल है, और फिर हमारे लेखन.

और मैं सुझाव दूंगा कि वे यहूदी समुदायों के दिमाग में जगह बना लें, कम से कम उस समय तक जब तक हमारे पास एक्लेसिएस्टिकस नामक यह पुस्तक है, एक्लेसिएस्टेस के साथ भ्रमित न हों, लेकिन एक्लेसिस्टिकस, जिसका ग्रीक में अनुवाद किया गया है, और हम इसकी तारीख जानते हैं प्रस्तावना इसलिए क्योंकि लेखक के पोते ने इसका ग्रीक में अनुवाद किया था। उसने 132 ईसा पूर्व में ऐसा किया था क्योंकि वह मिस्र में एक टॉलेमिक शासक के बारे में बात कर रहा था जो उस समय शासन कर रहा था जब उसने ऐसा किया था। और जब वह प्रस्तावना में अपने दादा के काम का हिब्रू से ग्रीक में तीन बार अनुवाद करने की बात कर रहा है, तो वह कानून, पैगम्बरों और अन्य पुस्तकों के बीच अंतर करता है, अर्थात उस तीसरी श्रेणी के तीन भागों को जिसे वह अन्य किताबें कह रहा है, इतनी असमानता है भजनों से लेकर ज्ञान साहित्य से लेकर इतिहास से लेकर डैनियल तक हर तरह की सामग्री, जिसे वह बस अन्य किताबें कहता है।

लेकिन वह उन तीनों और अपने दादा के लेखन के बीच अंतर करते हैं। अब, उनके दादाजी को जीसस बेन सिराच के नाम से जाना जाता था, जो इस पुस्तक का एक और शीर्षक है। तो, दादाजी शायद 180 ईसा पूर्व के बारे में लिख रहे हैं और पहले से ही, उनके पोते का कहना है, उनके दादाजी के मन में यह भावना है कि वह जो लिख रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, लेकिन यह टोरा, पैगम्बरों और उस तीसरी श्रेणी के समान नहीं है जिसे वह अन्य कहते हैं पुस्तकें।

यदि मेरे पास समय होता, यदि हमारे पास समय होता, तो हम उस प्रस्तावना के माध्यम से अपना रास्ता पढ़ते, लेकिन मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि एक बहुत स्पष्ट समझ है कि लोगों के इस समूह के लिए पहले से ही, यह मिस्र में है , अलेक्जेंड्रिया, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहले से ही इस बात का आभास है कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे पास ल्यूक भी है, जब यीशु एम्मॉस के रास्ते में शिष्यों से बात कर रहे थे, और फिर वे ऊपरी कमरे में आए, और यीशु को उन्हें समझाना पड़ा कि मूसा, भविष्यवक्ताओं और भजनों के कानून के अनुसार, उसे शास्त्रों के अनुसार कष्ट उठाना था और फिर से उठना था। धर्मग्रंथों के अनुसार, पॉल 1 कुरिन्थियों 15 में भी यही बात कहेगा, लेकिन हमें ल्यूक में ये तीन बातें मिल गई हैं।

और फिर मृत सागर पाठ 4QMT में, हमारे पास शायद एक स्वीकृत, आधिकारिक, दैवीय रूप से प्रकट पाठ के इन तीन अलग-अलग खंडों का संदर्भ भी है, मूसा की किताबें, मूसा की किताब, पैगंबर, और फिर डेविड से पीढ़ियों तक तीसरा। . मैं यह सब क्यों कहता हूँ? इसका अर्थ इतना अधिक नहीं है, बल्कि केवल यह कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और हमारी पहली शताब्दी ईस्वी में ही कैनन क्या था, इसकी बहुत अच्छी समझ पहले से ही थी, इसका एक कारण यह दिलचस्प है, और हम इस बिंदु पर यहां भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकों पर एक व्याख्यान देने जा रहे हैं, एक्लेसिस्टिकस, फिर से, वास्तविक कैनन में एक्लेसिएस्टेस के साथ भ्रमित न हों, लेकिन एक्लेसिस्टिकस बेन सिराच की बुद्धि, इन ड्यूटेरोकैनोनिकल पुस्तकों में शामिल है, जो सेप्टुआजेंट में है, लेकिन फिर, वे बाद के संस्करण हैं, मैं सुझाव दूंगा, और हमारा प्रस्तावना वास्तव में इसे पहचानता है। ख़ैर, यह विषयांतर है।

आइए अब पीछे मुड़ें और इस बारे में बात करें कि इस असाधारण सामग्री का अध्ययन इतना उपयोगी क्यों हो सकता है, क्योंकि, आप जानते हैं, कभी-कभी लोग इसे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, यह बाइबल नहीं है। हम इस पर कुछ समय क्यों खर्च करते हैं? तो बस एक तरह की किराने की सूची कि हम क्यों ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से कई अलग-अलग लेंसों के माध्यम से हमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देगा, लेकिन यह हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देगा।

ऐसे अन्य लोग भी हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से सीखते हैं कि उन वर्षों के बीच क्या हुआ था जब मलाकी ने मूल रूप से पुराने नियम को बंद कर दिया था, कम से कम इन ग्रंथों की डेटिंग की कुछ समझ के अनुसार, और फिर सुसमाचार कथाएँ खुलती हैं। साथ ही, ऐतिहासिक जानकारी के अलावा, हमें वहां के दार्शनिक, धार्मिक और समाजशास्त्रीय माहौल में क्या चल रहा है, इसकी भी अच्छी समझ है। ऐसा प्रतीत होता है, विशेष रूप से उस समय के दौरान जब ये लोग इन शताब्दियों में किसी न किसी प्रकार के बाहरी लोगों के उत्पीड़न के तहत अत्यधिक पीड़ित थे, आप उस दौरान कैसे वफादार हैं? आप इस वर्तमान संघर्ष से कैसे निपटते हैं? आप इसे कैसे समझते हैं? आप ईश्वर के स्वभाव को कैसे समझते हैं, विशेष रूप से, इनमें से कुछ बिंदुओं पर, वह इतनी दूर से देखा जाता है? तो, इस प्रकार के प्रश्न उनके लिए बार-बार आएंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के अलावा, हम यहूदी धर्म की जटिलता के बारे में भी कुछ देखते हैं। मैंने पहले कहा है कि यहूदी धर्म के बहुवचन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा न हो कि हम इसे एक तरह से एक ही श्रेणी में रख दें और वहीं छोड़ दें। इसके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास जैकब नेउसनर का लेखन है, जो बार-बार यहूदी धर्म की बहुविध और जटिल प्रकृति पर जोर देता है, और वह इसे यहूदी धर्म कहेगा ।

इसलिए भले ही जब आप वहां यहूदी धर्म डालेंगे तो आपकी वर्तनी जांच विद्रोह कर देगी , फिर भी अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो इसे जारी रखें। फिर आप इनमें से कुछ अन्य मुद्दों को देख सकते हैं जो इसका हिस्सा हैं। यहाँ हमारा असली टेकअवे है।

वास्तव में, वे सभी टेकअवे हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भी है क्योंकि, आप जानते हैं कि यदि हम बाइबल के विद्वान हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी सबसे अच्छी व्याख्या कैसे की जाए। और आपके पास इन ग्रंथों में व्याख्या के उदाहरण हैं, उदाहरण हैं कि कैसे, फिर से, हमारे चार सी के माध्यम से, टिप्पणी लिखने और इसे लागू करने के लिए समुदायों द्वारा कैनन को कैसे समझा गया, उस निरंतरता का निर्माण करें। यदि और कुछ नहीं, तो जब आप पाठों के इन चयनित उदाहरणों को पढ़ते हैं, और मुझे आशा है कि कुछ अन्य का अन्वेषण करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये समुदाय पूरी तरह से बाइबिल पाठ से इस तरह से जुड़े हुए थे कि हम इससे सबक ले सकते हैं।

वे अपने ग्रंथों को जानते थे। और यदि हमें किसी पाठ में से शायद तीन शब्दों का उल्लेख करना हो, तो वह प्रमाण पाठ नहीं था। यह सुनने या पढ़ने वाले समुदाय को उस पूरे संदर्भ की याद दिलाता था जिसमें कुछ घटित हो रहा था।

इसलिए, बाइबिल के पाठों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि वे क्या कह रहे थे, समझ रहे थे, इत्यादि। खैर, यहां हम श्रेणियों की चुनौती पर आते हैं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि इस बोझिल संग्रह को कैसे विभाजित किया जाए, लेकिन हम इन्हें आज़माएंगे।

और आप देखेंगे कि इनमें से कुछ श्रेणियां केवल किसी व्यक्ति के नाम पर आधारित श्रेणियां हैं। दूसरी ओर, अन्य, साहित्य की शैली या उप-शैलियों पर आधारित हैं। हम अपने अगले कुछ व्याख्यानों में उनमें से कुछ शैलियों के उदाहरण लेने जा रहे हैं।

लेकिन जैसा कि हम कुछ नामित व्यक्तियों से निपटते हैं, आज ही आपको उनसे मिलने का एकमात्र मौका मिलेगा। मैं आपको चयनित उदाहरण पढ़ूंगा. स्यूडेपिग्राफा।

मैं अपने अगले कुछ व्याख्यानों में स्यूडेपिग्राफा के बारे में और भी बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन इस शब्द का अर्थ ही यह है कि ये गलत तरीके से लिखी गई रचनाएं हैं। और मैं इस बारे में और अधिक बताऊंगा कि यह उनके संदर्भों में कैसे काम करता है, उन्हें गलत तरीके से क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, और उन्हें क्या करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अभी के लिए, यह हमारे गैर-विहित साहित्य में एक बड़ी श्रेणी है।

हमने भी, उस शैली के लेबल से आगे बढ़ते हुए, लेखन को गलत तरीके से, स्वयं एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है। मुझे लगता है फिलो या कुछ लोग वास्तव में फिलो का उच्चारण करेंगे। लेकिन उसकी तारीखों पर गौर करें.

वह ठीक उसी समय के बारे में लिखने जा रहा है जब यीशु जीवित थे। अलेक्जेंड्रिया का एक यहूदी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, जैसा कि मेरा अगला छोटा शब्द कहता है, अलेक्जेंड्रियन समुदाय, हेलेनिस्टिक यहूदी समुदाय होने के नाते, नियोप्लाटोनिज्म के उस पूरे विश्वदृष्टिकोण को अवशोषित कर चुका था, फिलो भी उससे प्रभावित था, लेकिन वह यहूदी था।

और यहाँ उसे अपने हिब्रू बाइबिल शास्त्र मिले हैं, और उसे उन बाइबिल ग्रंथों में मिला है, उसे भगवान की कथाएँ मिली हैं जो उसकी रचना के साथ बातचीत करता है। खैर, यह वास्तव में नियोप्लाटोनिक सोच के साथ सहज नहीं बैठता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि फिलो का एक मिशन हिब्रू बाइबिल में आख्यानों को उस विश्वदृष्टि के लिए उपयुक्त बनाना था जिसके भीतर वह रहता था और अलेक्जेंड्रिया में यहूदी समुदाय कार्य करता था। तो, हम देखते हैं, वैसे , वह कुछ अन्य चीजें भी लिखते हैं, एक प्रकार का ऐतिहासिक चरित्र, लेकिन कुल मिलाकर, हमें हिब्रू धर्मग्रंथों का निरंतर रूपक मिलता रहा है।

और एक क्षण में, मैं आपको उसमें से कुछ उदाहरण पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन आइए पहले अपनी श्रेणियों पर गौर करें, और फिर हम उनके रूपक पर वापस आएंगे। हमारे पास जोसेफस है। आम तौर पर, जब भी हम पुराने नियम के समापन और नए नियम के आरंभ के बीच किसी ऐतिहासिक चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो जोसेफस का उल्लेख किया जाता है।

जोसीफ़स, यदि आप उसका इतिहास जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, गलील में महत्वपूर्ण राज्यपालों में से एक बनना शुरू हुआ। वह भी पहली सदी का व्यक्ति है, लेकिन वह 70 ईस्वी में मंदिर गिरने पर हुए यहूदी विद्रोह को अपनी चालाकी से जीएगा और जीवित रहेगा, और वह इसके बारे में लिखने जा रहा है। लेकिन अपने जीवित रहने के हिस्से के रूप में, वह रोमनों के पास चला गया।

यह एक लंबी और जटिल कहानी है, लेकिन ऐसा करते हुए, वह इन चीजों के बारे में लिखते हैं, न केवल उनके बारे में लिखने के लिए बल्कि अपने रोमन दर्शकों के लिए यहूदी धर्म के व्याख्याता बनने के लिए। तो, वह एक किताब लिखेंगे, न केवल यहूदी युद्धों पर, एक अधिक केंद्रित चीज़, बल्कि एक पुस्तक श्रृंखला, किताबें, मुझे कहना चाहिए, जिसका शीर्षक होगा यहूदियों की प्राचीनताएँ। और हम पुरावशेषों के कुछ अंशों को देखने जा रहे हैं, विशेष रूप से क्योंकि यह हमें उन संप्रदायों के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प इंटरफ़ेस और समझ देगा जिनके बारे में हम उस समय के दौरान बात करते हैं।

तो, हम फ़िलो और जोसेफस के कुछ उदाहरणों पर वापस आएंगे। हमारे पास मृत सागर स्क्रॉल भी हैं। हम पहले ही मृत सागर स्क्रॉल के कुछ उदाहरण देख चुके हैं।

फिर से ध्यान दें, हम स्यूडेपिग्राफा, एक शैली से फिलो, जोसेफस, दोनों शैलियों लेकिन व्यक्तिगत लेखकों, डेड सी स्क्रॉल्स की ओर बढ़ गए हैं, जो मुख्य रूप से एक स्थान और एक समुदाय के बारे में हैं। आपने यहां श्रेणियों के साथ समस्याएं देखी हैं, खासकर जब से हमारे कुछ मृत सागर स्क्रॉल प्रकृति में छद्मलेखिक हैं। तो, निश्चित रूप से एक इंटरफ़ेस है।

एक अन्य व्याख्यान में, पाइक से थोड़ा आगे, हम कुछ रब्बीनिक सामग्रियों से निपटने जा रहे हैं, जिन्हें कभी-कभी तल्मूडिक भी कहा जाता है, लेकिन मैं उन्हें रब्बीनिक सामग्री कहूंगा। तो, मैं इसे एक अलग व्याख्यान में और अधिक विस्तार से बताऊंगा। ये बोल्ड चेहरे वाली चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें थोड़ा और अधिक महत्व मिलने वाला है।

वे समुदायों के साथ-साथ सामग्रियों की शैली के मामले में भी विशाल हैं। और फिर टार्गम्स, धर्मग्रंथों का अरामी अनुवाद। हम अपने आगे के समय में उन पर और अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे।

आइए फिलो सामग्री से कुछ उदाहरण लें, रूपक प्रस्तुत करें, और फिर जोसीफस से कुछ उदाहरण लें। जैसा कि मैंने कहा, फिलो हिब्रू बाइबिल के माध्यम से अपने तरीके का वर्णन करता है। तो, हमारे पास उत्पत्ति 3 का एक रूपक उपचार है। और फिर, उत्पत्ति 3 को फिर से देखने के लिए, साँप ने ईव और एडम को गुमराह किया है।

उन्होंने फल का स्वाद चखा है. उन्हें बाग से निकाल दिया गया है. और श्लोक 24 में कहा गया है कि प्रभु परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए अदन की वाटिका के सामने करूबों और एक जलती हुई तलवार को आगे-पीछे चमकते हुए रखा।

अब मैं 927 में से कुछ पढ़ने जा रहा हूं, ताकि आपको यह पता चल सके कि फिलो कैसा लगता है, और फिर देखूंगा कि क्या हम कनेक्शन के साथ कुछ दिलचस्प चीजें कर सकते हैं। इसलिए, जब मैं पढ़ रहा हूं, तो बस अपने आप को नए नियम की सामग्री के साथ शायद कुछ संभावित शब्द कनेक्शन के बारे में सोचने दें। और जिन चीजों के लिए मैं आपके एंटेना को तैयार करना चाहता हूं उनमें से एक निम्नलिखित है।

फिलो लोगो शब्द का बहुत प्रयोग करता है। वह उस शब्द का बहुत प्रयोग करता है। यह विशेष अनुवाद जिसे मैं पढ़ रहा हूं वह लोगो को कारण के रूप में अनुवादित करेगा।

और इसलिए, जब भी आप इस अनुवाद में कारण सुनें, तो लोगो के बारे में सोचें। और शायद मैं समय-समय पर वहां लोगो भी लगाऊंगा। ध्यान दें, वैसे, जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, या जैसे-जैसे मैं इस खंड को पढ़ना शुरू करता हूं, फिलो के पास अपनी खुद की, हमें कैसे कहें, बौद्धिक, आध्यात्मिक कौशल की एक दिलचस्प समझ होती है।

तो यहां हम फिलो, धारा 27 और उसके बाद चलते हैं। फिलो बोलते हुए, मैंने भी, एक अवसर पर, अपनी आत्मा से तर्क की एक अधिक सरल ट्रेन सुनी है, जो अक्सर एक निश्चित दिव्य प्रेरणा के साथ जब्त होने की आदी थी। इसने मुझे बताया कि एक जीवित और सच्चे ईश्वर में, दो सर्वोच्च और प्राथमिक शक्तियाँ थीं: अच्छाई और अधिकार।

और वैसे, मैं बस रुकने जा रहा हूँ। मुझे ये पहले ही कहना चाहिए था. इससे पहले के अनुभाग में, वह पहले से ही इन करूबों की पहचान करने के लिए एक और रूपक दृष्टिकोण अपना चुका है।

तो, यह पहली बात नहीं है जो उन्होंने कही। उसने पहले ही पता लगा लिया है कि लेंसों के एक और पूरे सेट के माध्यम से इन करूबों का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन किसी भी दर पर, दो सर्वोच्च और प्राथमिक शक्तियाँ हैं: अच्छाई और अधिकार।

और उसने अपनी भलाई से सब कुछ बनाया। और अपने अधिकार से, उस ने अपनी सृजी हुई सब वस्तुओं पर शासन किया। तीसरी चीज़, जो दोनों के बीच थी और उन्हें एक साथ लाने का असर डालती थी, वह थी लोगो, कारण।

इसके लिए यह लोगो के कारण था कि ईश्वर शासक और अच्छा दोनों था। अब वह उस पर एक मिनट के लिए स्पष्टीकरण देने जा रहा है, इसलिए बस मेरे साथ बने रहें। इस शासक सत्ता और इस अच्छाई की दो अलग-अलग शक्तियाँ होने के कारण, करूब प्रतीक थे।

लेकिन कारण, लोगो, ज्वलंत तलवार प्रतीक थी। कारण एक ऐसी चीज़ है जो तेज़ गति से चलने में सक्षम और वेगवान होती है। और विशेष रूप से सभी चीज़ों के निर्माता का कारण इतना अधिक है कि वह हर चीज़ से पहले था, हर चीज़ से गुज़रा, हर चीज़ से पहले कल्पना की गई, और हर चीज़ में प्रकट होती है।

अब, मैं यहीं रुकना चाहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा और विस्तार से बताने दीजिए कि वह कैसे आगे बढ़ता है और इसे कैसे विकसित करता है, और फिर हम स्वयं ही इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और हे मेरे मन, क्या तू इन करूबों में से प्रत्येक की छाप शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार पूरी तरह से निर्देश प्राप्त कर सकता है कि सभी चीजों के निर्माता के शासक अधिकार के बारे में, और उसकी भलाई के बारे में, आपको एक खुशहाल विरासत मिल सकती है क्योंकि एक संयोजन है और इन दो शक्तियों का संयोजन। ईश्वर अच्छा है, और ईश्वर शक्तिशाली है, और हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण भय है।

मैं थोड़ा-सा स्किप कर रहा हूं। धधकती तलवार आपको सिखाए कि इन चीजों के बाद त्वरित और उग्र लोगो द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। खैर, निःसंदेह, जैसा कि हम यह सुनते हैं, संभवतः हमारे पास इसके साथ नए नियम के कुछ अंशों की कुछ प्रतिध्वनियाँ हैं।

जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, लोगो, कारण, और वैसे, लोगो के अर्थ संबंधी निहितार्थों की एक पूरी श्रृंखला है, इसलिए यह केवल शब्द नहीं है या केवल कारण नहीं है। पत्राचार एक और है. लेकिन संभवतः हम जॉन 1 के बारे में सोच रहे होंगे और उस संदर्भ में लोगो का उपयोग कैसे किया जाता है।

संभवतः हम कुलुस्सियों 1 के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि फिलो कहने जा रहा है, सभी चीजों से पहले, सभी चीजों के माध्यम से, सभी चीजों के द्वारा। और फिर हम शायद इब्रानियों अध्याय 4 के बारे में सोच रहे हैं, जहां आपको ऐसे लोगो मिले हैं जो जीवित और सक्रिय, छेदने वाले और भेदने वाले हैं। आप जानते हैं, इस विशेष तलवार का यही तरीका था, फिर से, फिलो करूबों का रूपक प्रस्तुत कर रहा है और करूबों के बीच में लोगो हैं।

वह तीन- कुछताएँ भी हैं जो दिखाई देती हैं। अब, मैं बस इतना ही कहूंगा, और निश्चित रूप से, मैं न्यू टेस्टामेंट क्षेत्र में रौंद रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह पहली शताब्दी है। और पहली शताब्दी में, हमारे पास एक व्यापक संदर्भ है जिसके अंतर्गत इस शब्द का उपयोग उन लेखकों द्वारा किया जा रहा है जो ग्रीक में लिखते हैं।

अरामी भाषा में हम शब्द और शब्द पर भी जोर देते हैं। यह मेमरा है , और आपके पास वह मेमरा है जो दिखाई दे रहा है, क्षमा करें, मेमरा जो दिखाई दे रहा है, हमारे पास मौजूद अरामी सामग्री के कुछ अनुवादों में भी मध्यस्थता की तरह है। तो ऐसा लगता है कि एक व्यापक संदर्भ है जिसके भीतर यहां कुछ घटित हो रहा है जिसे ईश्वर की आधिकारिक दिव्य अच्छाई और मनुष्य के लिए आवश्यक चीज़ों के बीच मध्यस्थता के रूप में माना जाता है।

अब, निःसंदेह, जॉन ने अध्याय 1, श्लोक 14 में जो किया है वह क्रांतिकारी है, और यह कुछ ऐसा है जिसकी फिलो और शायद उसके बाकी दल ने कभी कल्पना नहीं की होगी क्योंकि जॉन 1, 14 कहता है, और शब्द मांस बन गया, और तम्बू में तम्बू बन गया। हम, और हमने उसकी महिमा देखी। यह उस सारी दिव्यता को एक अवतरित रूप में ला रहा है, और निस्संदेह, हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे हमें फिलो के उन छोटे खंडों के माध्यम से भी , हमारी पहली शताब्दी की व्यापक दार्शनिक धार्मिक सोच के बारे में कुछ समझ मिलती है।

खैर, आइए जोसेफस के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। ये पुरावशेष हैं, जैसा कि मैंने कहा, पुरावशेष और लेखन पुरावशेष। जोसेफस रोमन दर्शकों के लिए लिख रहा था, और इसलिए वह उन्हें न केवल पुराने नियम में वर्णित घटनाओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि उससे भी आगे की घटनाओं को समझने में मदद करेगा।

और, निःसंदेह, एक बार जब हम पहली शताब्दी में पहुँच जाते हैं, जोसीफस स्वयं इसके माध्यम से जी रहा है, और इसलिए वह कुछ संप्रदायों का वर्णन करने जा रहा है। मैं इसके माध्यम से स्पॉट-रीड करूंगा। यह पुस्तक 18 का अध्याय 1 है।

वैसे, पुस्तक 18 वास्तव में एक उपयोगी पुस्तक है। तो अब हम शुरू करें। यहूदियों के पास काफी समय तक दर्शनशास्त्र के तीन विशिष्ट संप्रदाय थे।

एस्सेन्स का संप्रदाय, सदूकियों का संप्रदाय, और तीसरे प्रकार का मत उन लोगों का था जिन्हें फरीसी कहा जाता था। किन संप्रदायों के बारे में, हालाँकि मैं पहले ही यहूदी युद्धों की दूसरी पुस्तक में बात कर चुका हूँ, अब मैं उन पर बात करूँगा। जहाँ तक फरीसियों की बात है, वे मतलबी, यानी संयमी जीवन जीते हैं, और व्यंजनों और आहार से घृणा करते हैं।

वे तर्क के आचरण का पालन करते हैं। जब वे यह निर्धारित कर लेते हैं कि सभी चीजें विश्वास के द्वारा की जाती हैं, तो वे मनुष्यों से वैसा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं छीनते जैसा वे उचित समझते हैं। इसलिए वह फरीसियों को ईश्वर की संप्रभुता, मनुष्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत ही दिलचस्प मार्ग पर चलते हुए देख रहा है।

चूँकि उनकी धारणा यह है कि ईश्वर ने एक ऐसा स्वभाव बनाया है जिससे वह जो चाहता है वह होता है, लेकिन ताकि मनुष्य की इच्छा सदाचार या दुष्टता से कार्य कर सके। फरीसियों का यह भी मानना है कि आत्माओं में अमर शक्ति होती है और पृथ्वी के नीचे, उन्होंने इस जीवन में कैसे सदाचार या दुष्टता से जीवन व्यतीत किया है, उसके अनुसार उन्हें पुरस्कार या दंड मिलेगा। और बाद वाले को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पहले वाले के पास पुनर्जीवित होने और पुनरुत्थान में फिर से जीवित रहने की शक्ति होगी, जिसके सिद्धांतों के कारण वे लोगों के शरीर को मनाने में काफी सक्षम हैं।

दूसरे शब्दों में, लोग इसे सुनना पसंद करते हैं। वह थोड़ा और कहता है. मैं छोड़ दूँगा.

दूसरा, सदूकियों का सिद्धांत यह है। आत्माएं शरीर के साथ मरती हैं। न ही सदूकी कानून के आदेशों के अलावा किसी और चीज के अवलोकन पर विचार करते हैं, क्योंकि वे उन दर्शनशास्त्र के शिक्षकों के साथ विवाद करना पुण्य का उदाहरण मानते हैं जिनके साथ वे अक्सर आते हैं।

जब वे मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जैसा कि वे अनिच्छा से और कभी-कभी बलपूर्वक करने के लिए बाध्य होते हैं, तो वे खुद को फरीसियों की धारणाओं में बदल लेते हैं, क्योंकि भीड़ अन्यथा उन्हें सहन नहीं करेगी। इसलिए, सदूकी, वह कह रहे हैं, इसे अपने भले के लिए सर्वोत्तम तरीके से खेल रहे हैं। वे फरीसी और सदूकी हैं।

आइए अब एस्सेन्स के बारे में संक्षेप में पढ़ें। फिर, एक संप्रदाय जो शायद कुमरान से जुड़ा हो। शायद किया.

एस्सेन्स का सिद्धांत यह है। ईश्वर के लिए सभी चीजों का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। एस्सेन्स आत्माओं की अमरता सिखाते हैं और इस बात का सम्मान करते हैं कि धार्मिकता के पुरस्कारों के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए, और जब वे जो कुछ उन्होंने भगवान को समर्पित किया है उसे मंदिर में भेजते हैं, तो वे बलिदान नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की अधिक चमक होती है। शुद्ध, जिसके कारण उन्हें मंदिर के आम दरबार से बाहर रखा जाता है, लेकिन वे अपना बलिदान स्वयं ही चढ़ाते हैं।

फिर भी, क्या उनका जीवन-क्रम अन्य पुरुषों की तुलना में बेहतर है? सभी चीजें समान होने पर, एक अमीर आदमी अपनी संपत्ति का उस व्यक्ति की तुलना में अधिक आनंद नहीं उठा पाता जिसके पास कुछ भी नहीं है। लगभग 4,000 पुरुष ऐसे हैं जो इस प्रकार रहते हैं।

वे न तो पत्नियों से विवाह करते हैं और न ही नौकर रखने की इच्छा रखते हैं, यह सोचते हुए कि नौकर पुरुषों को अन्यायी होने के लिए प्रलोभित करते हैं और नौकर घरेलू झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। चूँकि वे अकेले रहते हैं, वे एक-दूसरे की सेवा करते हैं। वे तीन मुख्य संप्रदाय हैं जिन्हें हम जानते हैं।

जोसेफस आगे बढ़ता है और वर्णन करता है जिसे वह चौथा संप्रदाय कहता है। मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वह कहते हैं कि दर्शन का एक चौथा संप्रदाय है। यहूदा गैलीलियन लेखक था।

ये लोग अन्य सभी बातों में फरीसियों से सहमत हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता से अटूट लगाव है, और वे कहते हैं कि भगवान ही उनके एकमात्र शासक और स्वामी हैं। और हां, जब हम जोसेफस के युद्धों को पढ़ते हैं, जो मैं इस बिंदु पर नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जैसे ही वह रोमनों के हाथों यरूशलेम के अंतिम पतन का वर्णन करता है, त्रासदियों में से एक जो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है यह इन विभिन्न कट्टरपंथियों, सिसरिया और अन्य लोगों की एक-दूसरे के प्रति पूर्ण शत्रुता और क्रूरता है । तो स्पष्ट रूप से, यरूशलेम उनके कारण उतना ही गिर गया जितना कि रोमन आक्रमण के कारण।

तो, जोसेफस यहूदी धर्म के संप्रदायों के बारे में बात करता है। जोसेफस, जैसा कि आप अपने नए नियम के पाठ्यक्रमों से जानते होंगे, यीशु का भी वर्णन करता है। अब, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाऊंगा और चाहता हूं कि आप एक बात को पहचानें जो मुझे पहले ही कहनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं कहा, और यह इसी तरह चलता है।

क्योंकि जोसेफस एक यहूदी दलबदलू था, जो यहूदियों को छोड़कर रोमनों के पास चला गया था, सदियों की यहूदी विद्वता का उससे कोई लेना-देना नहीं था। लगभग 20वीं शताब्दी तक यहूदी विद्वानों ने यह कहना शुरू नहीं किया था कि यह वास्तव में परामर्श करने लायक बात है। तो, जोसीफस को चर्च में, चर्च द्वारा, उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा संरक्षित किया गया है, और सुझाव यह है कि कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं, यह पुस्तक 18, अध्याय 3 है, शायद ईसाई शास्त्रियों द्वारा जोड़ा गया है क्योंकि, निश्चित रूप से, हम हमारी संस्कृति में यह विशेष भावना है कि यह किसी की पुस्तक है, इसके साथ छेड़छाड़ न करें।

लेकिन उस तरह की सीमाएँ थोड़ी अधिक तरल थीं, और इसलिए सुझाव यह है कि शायद हमारे पास यीशु के इस विवरण में कुछ अतिरिक्त हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद, हम उन अतिरिक्त बातों को इंगित कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम उन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं, और हम अभी भी जोसेफस को एक असाधारण व्यक्ति का वर्णन करते हुए देखेंगे जो चमत्कार करता है, जिसके बाद ईसाइयों की एक पूरी जनजाति, जैसा कि वह कहते हैं, अनुसरण करेगी क्योंकि कोई भी ईसाई लेखक पूरी तरह से कॉल करने वाला नहीं है चर्च एक जनजाति का विकास.

मुझे इसे आपके लिए पढ़ने दीजिए. अब लगभग इसी समय यीशु एक बुद्धिमान मनुष्य था, यदि उसे मनुष्य कहना उचित होता, क्योंकि वह अद्भुत कार्य करने वाला, और ऐसे मनुष्यों का शिक्षक था जो सत्य को प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। उसने बहुत से यहूदियों और बहुत से अन्यजातियों को अपनी ओर आकर्षित किया।

वह मसीह था. अब, यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सुझाव देते हैं कि शायद चर्च ने इसे शामिल कर लिया है, लेकिन इसे जारी रखा जा रहा है। जब पीलातुस ने हमारे बीच के प्रमुख लोगों के सुझाव पर उसे दोषी ठहराया, तो जो लोग पहले उससे प्यार करते थे उन्होंने उसे नहीं छोड़ा।

ऐसा माना जाता है कि अगली पंक्ति शायद एक अतिरिक्त पंक्ति होगी। क्योंकि वह तीसरे दिन फिर से उन्हें जीवित दिखाई दिया, जैसा कि दिव्य भविष्यवक्ताओं ने ये और उसके विषय में 10,000 अन्य अद्भुत बातों की भविष्यवाणी की थी। भले ही यह एक प्रक्षेप है, जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है उस पर ध्यान दें।

कोई ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उल्लेखनीय कार्य कर रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पीलातुस ने क्रूस पर चढ़ाने की व्यवस्था की हो, और फिर इस खंड को बंद कर दिया जाए। उनके नाम पर ईसाइयों की जिस जनजाति का नाम रखा गया वह आज तक विलुप्त नहीं हुई है। अब, जोसीफस, हम इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जोसीफस को जो कहना है उसके संदर्भ में हम एक और काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि वह इस बिंदु के तुरंत बाद बात करेंगे, भले ही जोसीफस के पास इस तरह की बात है, मैं क्या हूं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले यीशु का एक सारांश रेखाचित्र।

उनके पास जॉन द बैपटिस्ट की मृत्यु का वर्णन है, जिसे आप सुसमाचार से हम जो जानते हैं, उसके अनुरूप समझेंगे। यह पुस्तक 18 का अध्याय 5 है। उन्होंने पहला खंड, जिसे मैं आपको नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, युद्ध, विवाद, हेरोदेस का वर्णन करते हुए बिताया है।

यह हमारा हेरोदेस एंटिपास लड़का है, और वहाँ एक हेरोदेस टेट्रार्क भी आने वाला है जो यहाँ भी दिखाई देता है, और वहाँ अरेटस नाम का एक राजा है, और वहाँ उसकी एक पत्नी है, और वहाँ कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं अध्याय 5 के खंड 1 को बंद करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने, ये अरेटास और उसके गिरोह और यहूदी हैं, दोनों तरफ से सेनाएँ खड़ी कीं और युद्ध के लिए तैयार हुए।

उन्होंने अपने स्थान पर अपने सेनापतियों को लड़ने के लिए भेजा, और जब वे युद्ध में शामिल हुए, तो हेरोदेस की सारी सेना नष्ट हो गई। यह काफी गंभीर है. धारा 2, अब कुछ यहूदियों ने सोचा कि हेरोदेस की सेना का विनाश ईश्वर की ओर से हुआ था, और फिर हेरोदेस ने जॉन के खिलाफ, जो बैपटिस्ट कहलाता था, जो कुछ किया उसके लिए बहुत ही उचित सजा के रूप में, क्योंकि हेरोदेस ने उसे मार डाला, जो एक था अच्छा आदमी और यहूदियों को एक-दूसरे के प्रति सच्ची धार्मिकता और ईश्वर के प्रति धर्मपरायणता के रूप में सदाचार करने और बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी।

जब कई अन्य लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाने आए, क्योंकि वे उसके शब्दों, जॉन के शब्दों, हेरोदेस को सुनकर बहुत प्रभावित हुए या प्रसन्न हुए, जिसे डर था कि जॉन का लोगों पर जो महान प्रभाव था, वह उसकी शक्ति और विद्रोह को बढ़ाने के झुकाव में न पड़ जाए, हेरोदेस ने सोचा कि उसे मौत के घाट उतार देना और उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी शरारत को रोकना और किसी ऐसे व्यक्ति को बख्शकर खुद को कठिनाइयों में नहीं डालना चाहिए जो उसे बहुत देर हो चुकी बात के लिए पश्चाताप करा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे पास वह हेरोदेस एंटिपास, हेरोदेस है फिलिप, वहाँ सफ़ेद चीज़ चल रही है। तदनुसार, जॉन को हेरोदेस के संदिग्ध स्वभाव के कारण माचेरस में एक कैदी के रूप में भेजा गया था । वैसे, यह मृत सागर के पूर्वी किनारे पर एक किला है, जो हेरोदेस महान के कई किलों में से एक है।

माचेरस भेज दिया गया , वहां उसे मार डाला गया। अब, जैसा कि मैंने कहा, यहूदियों की राय थी कि उसकी सेना का विनाश हेरोदेस को दंड देने और उसके प्रति ईश्वर की नाराजगी को दर्शाने के लिए किया गया था। तो, हम वास्तव में जॉन द बैपटिस्ट के संबंध में जोसेफस द्वारा जोड़े गए विवरणों का एक बहुत ही दिलचस्प सेट देखते हैं।

मैं आपको सिर्फ एक और पढ़ने देता हूं क्योंकि, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास हेरोदेस राजवंश है, है ना? और इसलिए, हमारा हेरोदेस राजवंश हेरोदेस महान होने जा रहा है, जिसने उस किले का सारा निर्माण किया जिसका अभी उल्लेख किया गया है। एक बार जब हेरोदेस महान मर जाता है, तो हमें हेरोदेस मिल जाता है, क्षमा करें, हेरोदेस एंटिपास, और उसके बाद अग्रिप्पा प्रथम, अग्रिप्पा द्वितीय होगा। जोसीफस हमारे लिए हेरोदेस अग्रिप्पा की मृत्यु का वर्णन करने जा रहा है, मुझे परिभाषित करने दीजिए कि मैं यहां कहां हूं, हां, हेरोदेस अग्रिप्पा, और यह मुझे लगता है, ऐसा लगेगा जैसे आप अधिनियमों की पुस्तक से जानते होंगे।

तो अब हम शुरू करें। जब अग्रिप्पा ने पूरे यहूदिया पर तीन साल तक शासन किया, तो वह हेरोदेस महान द्वारा निर्मित समुद्र के किनारे कैसरिया शहर में आया, जिसे पहले स्ट्रैटोस टॉवर कहा जाता था, और वहां उसने सीज़र के सम्मान में प्रदर्शन किया। उनके सूचित होने पर, एक निश्चित उत्सव था, जिस उत्सव में एक बड़ी भीड़ एकत्र होती थी, क्योंकि यह उत्सव गरिमापूर्ण था।

शो के दूसरे दिन, हेरोदेस ने पूरी तरह से चांदी से बना एक परिधान पहना, जिसका संदर्भ वास्तव में अद्भुत था, और थिएटर में आया। तुम्हें मालूम है, कैसरिया में एक रंगशाला थी। आख़िरकार, यह एक हेलेनिस्टिक शहर है, जिसे हेरोदेस महान ने बनवाया था।

वह सुबह जल्दी आया, उस समय उसके परिधान की चांदी, उस पर सूर्य की किरणों के ताजा प्रतिबिंब से प्रकाशित होकर, आश्चर्यजनक तरीके से चमक रही थी और इतनी चमक रही थी कि जो भी उसे ध्यान से देख रहा था, वह भयभीत हो गया। उसे। और अब, उसके चापलूस चिल्लाने लगे, एक जगह से, दूसरा दूसरी जगह से, कि वह एक भगवान था। इस पर, राजा ने न तो उन्हें डांटा और न ही उनकी दुष्ट चापलूसी को अस्वीकार किया, लेकिन उनके पेट में एक गंभीर दर्द उठा और सबसे हिंसक तरीके से शुरू हुआ।

उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, मैं जिसे तुम ईश्वर की ओर बुलाते हो और इसी समय इस जीवन से चले जाने की आज्ञा देते हो। खैर, प्रोविडेंस इस प्रकार उन झूठे शब्दों को गलत ठहराता है जो आपने अभी मुझसे कहे हैं। मैं, जिसे आपने अमर कहा था, मृत्यु से तुरंत दूर हो जाता हूँ।

और, निःसंदेह, यह जोसेफस का अविश्वसनीय वर्णन है कि हमारे पास अधिनियमों की पुस्तक में क्या है, वही घटना उस संदर्भ में घटित हो रही है। खैर ये तो हमारा परिचय है. हमने अब तक क्या किया है? हमें इन दोनों समुदायों और कुछ समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिए यह समझ है कि एक आधिकारिक धर्मग्रंथ है।

हमें यह भी एहसास है कि वे विहित आधिकारिक पाठ लेने और यह पता लगाने का इरादा रखते हैं कि इसे अपने संदर्भों में कैसे लागू किया जाए। बस खुद को याद दिलाने के लिए, फिलो का एक संदर्भ है। इसकी सोच नियोप्लेटोनिक है।

वह उन पर पवित्रशास्त्र जो कह रहा है उसे कैसे लागू करेगा? हम नए नियम के कुछ विकासों के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सीखते हैं, और जोसेफस ने इसमें हमारी काफी मदद की है। और फिर, अभी कुछ क्षण पहले ही इसका उल्लेख किया था, फिलो हमें बस एक छोटी सी खिड़की भी देता है, बस एक छोटी सी खिड़की। और निःसंदेह, यदि आप फिलो, बड़ी किताब के इन सभी अद्भुत पृष्ठों को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी समझ प्राप्त होगी।

यहाँ यह आपके सामने इंतज़ार कर रहा है। नियोप्लाटोनिक सोच के लेंस के माध्यम से चीजों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने जो विस्तृत तरीके अपनाए, उसकी वास्तव में अच्छी समझ है। खैर, यह अगली चीज़ की ओर प्रस्थान करने वाला स्थान है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हनोक है, वह साहित्य जो हमारे बाइबिल चरित्र हनोक के लिए जिम्मेदार है।

यह स्यूडेपिग्राफा है। हम यहां थोड़ा विराम देने जा रहे हैं क्योंकि हनोक का अपना व्याख्यान है। अभी के लिए इतना ही काफी है.

यह डॉ. एलेन फिलिप्स और बाइबिल अध्ययन के परिचय पर उनका शिक्षण है। यह सत्र 14 है, एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य और परिचय।