**डॉ. इलेन फिलिप्स, बाइबिल अध्ययन का परिचय,   
सत्र 15, 1 और 2 हनोक**

© 2024 इलेन फिलिप्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. एलेन फिलिप्स और बाइबिल अध्ययन के परिचय पर उनका शिक्षण है। यह सत्र 15, पहला और दूसरा हनोक है।

हमने बड़े पैमाने पर एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया है, और हमने देखा है कि यह एक जटिल अध्ययन है।

हम इस सत्र में उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिसे मैंने संभवतः स्यूडेपिग्राफा के प्रमुख उदाहरण कहा है, जो स्वयं एक्स्ट्राकैनोनिकल साहित्य की श्रेणियों में से एक है। इसलिए, इस विशेष व्याख्यान के लिए हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह पहले समीक्षा की कुछ समझ प्राप्त करना है, लेकिन फिर बड़े पैमाने पर स्यूडेपिग्राफा एक शैली या साहित्य के विशाल निकाय के रूप में क्या कर रहा है इसकी कुछ समझ प्राप्त करना है। फिर हम इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं पहला और दूसरा हनोक और कुछ तरीके जिनसे वे पाठ, पहला और दूसरा हनोक, वास्तव में हमें पृष्ठभूमि को समझने में मदद करते हैं, खासकर नए नियम के लिए।

तो स्यूडेपिग्राफा, सीधे शब्दों में कहें तो, जैसा कि हम अपने पिछले परिचयात्मक व्याख्यान में पहले ही कह चुके हैं, ऐसे लेखन हैं जिन्हें गलत तरीके से आदर्श बाइबिल के आंकड़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अब, निःसंदेह, प्रश्न यह है कि वह कौन हो सकता है? खैर, हमारे पास छद्मलेखीय पाठ हैं जिनका श्रेय अन्य लोगों के अलावा, इन लोगों को दिया जाता है, एडम, हनोक, अब्राहम, डैनियल, एज्रा, और इसके कारण हैं। तो, मैं सवाल पूछूंगा कि ये विशेष लोग क्यों? खैर, उत्तर कुछ इस तरह चलता है।

जैसा कि आपके पास विशेष समयावधियों, सदियों में लेखन समुदाय हैं, जिनका मैं बस एक क्षण में थोड़ा और वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन हमारे पास ऐसे समुदाय भी हैं जो किसी न किसी रूप में दबाव में जी रहे हैं। वे भगवान के लोग हैं. जैसा कि हमने कहा, वे कैनन को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि कैनन उनका आधिकारिक ग्रंथ है, लेकिन वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम तौर पर कहें तो, जिस कठोर संदर्भ में वे रह रहे हैं, उसमें इसे कैसे फिट किया जाए।

ऐसा करने के तरीकों में से एक है भगवान के संदेशों की कल्पना करना और प्रस्तुत करना, जो संदेश आ रहे हैं वे भविष्य के संबंध में हैं, बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से नहीं, बल्कि भविष्य के संबंध में। और उन संदेशों को प्रस्तुत करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कुछ बाइबिल आकृतियों को चुना जाए, जो किसी न किसी तरह से बाइबिल पाठ में उस आकृति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके बारे में माना जाएगा कि उसका स्वर्गीय क्षेत्रों के साथ एक विशेष संबंध है, एक विशेष अनुभव है ईश्वर के साथ। तो बस दो उदाहरण.

हनोक, हम काफी विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखें, अध्याय पांच में, हनोक भगवान के साथ चला और नहीं था। खैर, यह कुछ प्रकार के अन्वेषणों के लिए उत्तम चारा बन गया। ऐसा कैसे है कि हनोक को वह विशेष अनुभव हुआ? उस समय उसे क्या दिखाया गया होगा , वगैरह-वगैरह? दूसरा, एक त्वरित उदाहरण के रूप में, इब्राहीम होगा क्योंकि, जैसा कि हम उत्पत्ति 15 से जानते हैं, जब भगवान ने इब्राहीम के साथ वाचा को तोड़ा, तो यह एक आश्चर्यजनक अनुभव था।

आपके पास ये जानवरों के अंग हैं जिन्हें वहां अलग रखा गया है, और फिर जब इब्राहीम गहरी नींद में होता है तो धूम्रपान करने वाला अग्नि पात्र उन जानवरों के अंगों के बीच से गुजरता है, और वहां भगवान के लोगों के भविष्य, इब्राहीम के वाचा के बीज के संदर्भ में एक रहस्योद्घाटन अनुभव होता है। खैर, फिर से, यह इन समुदायों के लिए इसे लेने और कहने का आधार बन जाता है, ओह, वह किसी प्रकार के रहस्योद्घाटन के लिए एक आदर्श माध्यम भी होगा जिसे हम भविष्य के लिए आशाजनक समाचार के रूप में सोचना पसंद कर सकते हैं। इसलिए, जो कुछ मैंने अभी यहां कहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए, अपने लोगों के लिए भगवान की योजना के बारे में विशेष रहस्योद्घाटन, जिस तरह की चीजों का वे अनुभव कर रहे थे, और आम तौर पर कहें तो, ये हमारी शुरुआत और समाप्ति तिथियां हैं।

200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच, भगवान के लोगों को भयानक दबाव से गुजरना पड़ा, केवल दो महत्वपूर्ण चीजों के संदर्भ में जिनका दीर्घकालिक, दीर्घकालिक प्रभाव था। जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में एंटिओकस एपिफेन्स ने मंदिर को अपवित्र किया, तो इसके सभी निहितार्थ पूरी शताब्दी और उससे भी आगे तक गूंजते रहे। और फिर जब रोमन आए, और आपके पास रोम के खिलाफ पहला यहूदी विद्रोह और रोम के खिलाफ दूसरा यहूदी विद्रोह है, तो ये चुनौतीपूर्ण समय हैं, और यही वह समय सीमा है जिसके भीतर हम इन छद्मलेखीय रचनाओं की एक अच्छी संख्या देखते हैं।

वे विशिष्ट रूप से सर्वनाशकारी भी हैं, जिसका अर्थ रहस्योद्घाटन है, हम इसकी अपेक्षा करेंगे। जरूरी नहीं कि स्यूडेपिग्राफा के सभी पहलू प्रकृति में सर्वनाशकारी हों। उदाहरण के लिए, चौथे एज्रा के हिस्से अधिक दार्शनिक अटकलें हैं, लेकिन कुल मिलाकर, हम ऐसी सामग्री के बारे में सोच रहे हैं जो सर्वनाशकारी है।

इसलिए, हमें बस इसे खोलने की जरूरत है, और आप में से कुछ के लिए, यह एक समीक्षा है, जो कुल मिलाकर सर्वनाशी साहित्य की विशेषता है। खैर, बड़ा व्यापक उद्देश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वे जिन विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, यह एक ऐसा साहित्य है जो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब अच्छाई की जीत होगी। और केवल स्वयं को याद दिलाने के लिए, कैनन के भीतर, हमारे पास यह है। हमारे पास यह निश्चित रूप से नए नियम में है जब हमारे पास रहस्योद्घाटन की पुस्तक है, जो गुप्त शब्दों में, ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रही है जब अच्छाई की जीत होगी।

वास्तव में, आपमें से जो लोग किंग जेम्स बाइबिल को जानते हैं वे जानते हैं कि इसे रहस्योद्घाटन नहीं कहा जाता है; इसे सेंट जॉन का सर्वनाश कहा जाता है क्योंकि यह अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय के संदर्भ में रहस्योद्घाटन करता है। हम डैनियल में भी सर्वनाशकारी साहित्य देखते हैं क्योंकि वह भगवान के लोगों के लिए कठिन समय था। अन्य विशेषताएँ, एक अनुस्मारक के रूप में, आकृति के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए संदेश हैं, हमारी प्रमुख आकृति, गैर-विहित ग्रंथों के संदर्भ में हमारी छद्मलेखीय आकृति, सपने और दर्शन हैं।

अब फिर से, ये सर्वनाशकारी छद्मलेखीय ग्रंथ अपना आधार विहित सर्वनाशकारी ग्रंथों में पाते हैं। तो, हम जानते हैं, बस अपनी बात दोहराने के लिए, डैनियल के सपने हैं। वह नबूकदनेस्सर से सपनों का अर्थ बताता है।

यहेजकेल को दर्शन होंगे। वे सर्वनाशकारी हैं, लेकिन हम उन्हें छद्मपिग्राफिक नहीं कहने जा रहे हैं। इसके बजाय, वे 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच हमारे छद्म-पुरालेखीय सर्वनाशी सामग्री के इस बढ़ते उभार के लिए हमारी शैली की नींव प्रदान कर रहे हैं।

प्रतीकात्मक संख्याओं, प्रतीकात्मक आकृतियों और शानदार छवियों का महत्वपूर्ण उपयोग। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि वे काल्पनिक छवियां जो हम पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए प्रकाशितवाक्य अध्याय नौ में टिड्डियों का वर्णन किया गया है, या कुछ चीजें जो डैनियल ने तब देखीं जब उसने डैनियल में अध्याय सात के जानवरों को देखा था। ये वे छवियां हैं जिनका आप सामना नहीं करते हैं, जाहिर है, और ऐसे लोग भी हैं जो सुझाव देते हैं, कुछ मायनों में, वे लगभग उसी के बराबर हैं जो हम आज कार्टूनिंग के बारे में सोचते हैं, प्रतीकात्मक संदेशों को जीवंत बनाने के लिए कुछ विशेषताओं पर जोर देते हैं।

खैर, बड़े पैमाने पर हमारे छद्मलेखिक और सर्वनाशी साहित्य के संदर्भ में, कुछ आवर्ती विषय प्रतीत होते हैं। और केवल इन्हें स्पष्ट करने के लिए, ये हर पाठ में बहुत बॉयलरप्लेट तरीकों से सामने नहीं आ रहे हैं। वास्तव में, वे कई अलग-अलग अनुभवात्मक दार्शनिक धार्मिक लेंसों के माध्यम से अपवर्तित होने जा रहे हैं।

लेकिन जिन प्रश्नों से हमेशा निपटा जाता है उनमें से एक है बुराई का यह कारोबार। हम बुराई को कैसे संबोधित करें? कहाँ से आता है? यह कैसा है? जाहिर है, यह इन समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर बुराई से निपट रहे हैं क्योंकि यह उन्हें किसी न किसी रूप में अलग कर रहा है। इसलिए कई बार हमारे पाठों को इससे जूझना पड़ता है।

हम फर्स्ट हनोक को इसके साथ स्पष्ट रूप से कुश्ती करते हुए देखेंगे। एक क्षण में उस पर वापस आएँ। इसके अलावा, इनमें से कई ग्रंथों में यह भावना है कि ईश्वर बहुत ही उत्कृष्ट है।

अब, कुछ मायनों में, यह आंशिक रूप से एक प्रभाव है, शायद हेलेनिस्टिक, नियोप्लेटोनिक सोचने का तरीका, लेकिन एक भावना यह है कि ईश्वर इस भयानक बुराई से काफी दूर है कि यदि आप चाहें तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ करना होगा। और इसलिए, उदाहरण के तौर पर, इनमें से कई ग्रंथों में, हमारे पास स्वर्ग के स्तर हैं। और इसलिए, ईश्वर को आसन्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लेकिन मेरा मतलब है कि वह कभी भी पहुंच योग्य नहीं है, लेकिन वह हमारे आंकड़ों के लिए पहुंच योग्य है यदि वे स्वर्ग के विभिन्न स्तरों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं।

हम उस पर वापस आने वाले हैं। इनमें से कई ग्रंथों के साथ, हमारे पास भी है, जैसा कि दबाव में रहने वाले समुदाय द्वारा अपेक्षा की जाती है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति का स्रोत बनने जा रहा है। और इसलिए, यह कुछ मायनों में एक मसीहाई व्यक्ति के रूप में सामने आएगा, या कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आएगा जिसने भगवान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुना है, विशेष रूप से चुना है।

और फिर अंततः, क्योंकि इन संदर्भों में जीवन इतना गंभीर था, जीवन के प्रति रुचि, इच्छा, लालसा बढ़ रही है और कुछ उत्कृष्ट अवस्था में जीवन, पुनरुत्थान है। तो, विभिन्न तरीकों से, इन अन्य विषयों के साथ-साथ, हम उनमें से कुछ का दौरा करेंगे, लेकिन ये बार-बार आते रहते हैं। इसलिए, हम इसे ध्यान में रखना चाहते हैं।

कुछ ऐसा भी है जो हमने तब देखा जब हम अपने मृत सागर ग्रंथों का दौरा कर रहे थे। हमने चीजों को अच्छे या बुरे के रूप में देखने की इस तरह की प्रवृत्ति देखी। और वैसे, यह बिल्कुल बाइबिल आधारित है, लेकिन हमारे द्वैतवाद के क्षेत्र कई अलग-अलग तरीकों से दिखाई देते हैं।

यहूदी धर्मों के भीतर , हम एक प्रकार का अस्थायी द्वैतवाद देखने जा रहे हैं, इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन आने वाली दुनिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए पुनरुत्थान पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। यह एक विषय है, वैसे, जब हम रब्बीनिक सामग्रियों पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं तो हम फिर से विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि वे भी इस दुनिया और आने वाली दुनिया के बीच अंतर करने जा रहे हैं।

तो, एक अस्थायी अर्थ और भेद है, एक बाधा है जिसे पार करना होगा। वहाँ भी है, मैं इन दोनों को एक साथ रखूँगा, एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर द्वैतवाद, एक तरफ स्वर्ग, दूसरी तरफ पृथ्वी। और निःसंदेह, यह वह स्थान होगा जिसके भीतर हम ईश्वर की श्रेष्ठता के बारे में सोचते हैं, और फिर ये विशेष छद्मलेखीय आकृतियाँ जो बाइबिल पाठ से चयनित आदर्श आकृतियाँ हैं, वे स्वर्ग के इन स्तरों तक कैसे पहुँचती हैं, जैसा कि यह है अक्सर किसी न किसी रूप में स्वर्गीय लोकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

तो, उस प्रकार का ऊर्ध्वाधर द्वैतवाद है। अंततः, हमने इसे तब देखा जब हम मृत सागर के ग्रंथों पर काम कर रहे थे। एक ओर अच्छाई की भावना है और दूसरी ओर बुराई की।

जैसा कि मृत सागर के कुछ ग्रंथों में कहा गया है, प्रकाश के पुत्र बनाम अंधेरे के पुत्र, और उनके बीच चल रही लड़ाई। और कुछ मामलों में, स्वयं व्यक्तियों के भीतर, अच्छी प्रवृत्ति और बुरी प्रवृत्ति उन व्यक्तियों के भीतर ही संघर्ष कर रही होती है। हालाँकि हम चौथे एज्रा के पाठ को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि वह उस पाठ में आ रहा है।

ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने पर स्यूडेपिग्राफा के हमारे वास्तविक थंबनेल स्केच के रूप में, आइए हम अपने अगले क्षणों के लिए हनोक साहित्य की ओर बढ़ें, जो वास्तव में जितना हम दे सकते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है, लेकिन हम ऐसा करेंगे हम जितना कर सकते हैं। जब उत्पत्ति 5, जैसा कि मैंने थोड़ा पहले कहा था, स्पष्ट करता है कि हनोक अलग है। हमारे पास एक संपूर्ण वंशावली पैटर्न, अलंकारिक पैटर्न है।

लेकिन अचानक, यहाँ हनोक है; वह भगवान के साथ चलता है, और वह इसलिए नहीं कि भगवान ने उसे ले लिया। और उस सूची के अन्य लोगों के विपरीत, वह 900 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहे। उनके वर्ष 365 हैं।

इसलिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, वह एक आदर्श, आदर्श बाइबिल आदर्श व्यक्ति बन जाता है। हालाँकि पहले और दूसरे हनोक के अलावा और भी बहुत कुछ है , केवल वे ही दो हैं जिनसे मैं निपटने जा रहा हूँ, और उनसे भी केवल आंशिक रूप से। तो, सबसे पहले हनोक, हमें यह समझाने के लिए कि आप जानते हैं कि इस पाठ के बारे में कैसे सोचा जाए।

वैसे, यह एक बड़ा पाठ है। यह एक लंबा पाठ है. यह एक समग्र पाठ है.

और हम उन भाषाओं के संदर्भ में देखते हैं जिनके भीतर हमारे टुकड़े या संपूर्ण चीजें हैं, कि यह चर्च ही है, जिसने इसे फिर से रखा है। इसके लिए वास्तव में सभी प्रकार के दिलचस्प कारण हैं, लेकिन इस बिंदु पर हमारे पास उस पर जाने का समय नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, और मैं एक पल में इसके अलग-अलग खंडों का नक्शा तैयार करने जा रहा हूं, हमारे पास तीसरी शताब्दी की शुरुआत है, जैसे कि 200 ईसा पूर्व में, और फिर इसका कुछ हिस्सा शायद पहली शताब्दी में भी माना जाता है। ई.पू.

दूसरा हनोक, एक अलग पाठ, बिल्कुल अलग पाठ। हमारे पास पूर्वी शाखा ऑर्थोडॉक्स चर्च के भीतर इसका संरक्षण है। स्लावोनिक भाषा है.

यह पहली शताब्दी ईस्वी की तुलना में बाद में होगा। अब, जैसा कि मैंने यहां आपके लिए नोट किया है, इसके दो अलग-अलग संस्करण हैं। मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा जहां हम स्वर्ग के स्तरों के साथ जो निपटना चाहते हैं उसके संदर्भ में वे संस्करण थोड़े अलग हैं।

लेकिन कुल मिलाकर, हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तीसरा हनोक है जो आज हमें चिंतित नहीं करेगा। ध्यान दें कि यह किसी भी बाद का पाठ है, संभवतः 4थी, 5वीं शताब्दी ई.पू. का।

तो, आइए सबसे पहले हनोक के हमारे अनुभागों को चुनें--प्रथम हनोक। और हम इनमें से केवल दो या तीन के बारे में ही जानेंगे, लेकिन यह हमें यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि यह महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है।

ये अध्यायों में हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत छोटे अध्याय हैं। और आप जानते हैं, यह किताब पूरी तरह निर्णय के बारे में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं.

यह संदर्भों में लिखा गया है. जिन सदियों का मैंने कुछ क्षण पहले उल्लेख किया था वे ये लोग थे, और यह लेखकत्व बुराई के विरुद्ध निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां से आगे बढ़ते हुए, अध्याय 6 से 36 को वॉचर्स की पुस्तक कहा जाता है।

अब, वॉचर्स एक ऐसा भेद है जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है। हम उस पर वापस आएंगे और देखेंगे कि वे इसमें कैसे काम करते हैं। लेकिन उत्पत्ति 6, 1 से 4 में, यह उन ग्रंथों में से एक है जो प्रथम हनोक के इस विशेष भाग के लिए आधार पाठ है।

उत्पत्ति 6, 1 से 4 में, हमारे पास परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्रियाँ सुन्दर हैं, और उन्होंने उनमें से कुछ को ले लिया। और फिर, निःसंदेह, थोड़ी देर बाद, हमारे पास पद 4 में भी उस चित्र के भाग के रूप में नेफिलिम है। इसलिए, प्रथम हनोक के अध्याय 6 से 36 तक, वे अध्याय इस बात पर बहुत विस्तार करने जा रहे हैं कि ये देखने वाले कौन हैं थे, उन्होंने क्या किया और यह सब कैसे हुआ। तो, हम उसके छोटे-छोटे खंड देखने जा रहे हैं।

फिर से, ध्यान दें कि यह प्रारंभिक है, कम से कम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। हमारे अनुभाग 37 से 71 के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, जिसे आमतौर पर समानताएं कहा जाता है, यह थोड़ा बाद में है, जैसा कि आप तारीख से देख सकते हैं।

फिर, निर्णय एक बड़ा विषय है। लेकिन जैसे ही हम इसमें संक्षेप में उतरते हैं, हम विशेष रूप से अध्याय 38 से 46 तक, मनुष्य के पुत्र और चुने हुए व्यक्ति कहे जाने वाले व्यक्ति पर एक मजबूत जोर देखेंगे। इसलिए, उस पर बने रहें।

जाहिर है, यदि आप अपनी सुसमाचार कथाओं को जानते हैं तो ये आपके लिए कुछ घंटियाँ बजा रहे हैं। मैं आज अपने अध्ययन में निम्नलिखित अनुभागों के साथ सभी से निपटने जा रहा हूं, ताकि आप जान सकें कि हमारे पास लगभग 10 अध्याय हैं जो कैलेंडर को संबोधित करेंगे। इन यहूदी समुदायों के लिए कैलेंडर हमेशा एक उप-पाठ की तरह था क्योंकि, जैसा कि हमने कहा, हमारे कुमरान ग्रंथों के संबंध में, ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रति वर्ष 364 दिनों के साथ एक सौर कैलेंडर अपनाया था।

ऐसे लोग भी थे जो चंद्र कैलेंडर के साथ गए थे। और फिर आगे बढ़ते हुए, कुछ बहुत ही अजीब अध्याय हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, एडम से लेकर मैकाबीन काल तक, यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक, इतिहास में एक तरह की भव्य हलचल मचाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है।

तो वे अध्याय ऐसा करने जा रहे हैं। और फिर अंततः, निर्णय विषय से दूर नहीं जा सकते। तो निर्णय, निर्णय, सर्वनाशी निर्णय और फिर नूह के जन्म की अनुमानित भविष्यवाणी होने वाली है।

याद रखें, उत्पत्ति 6, जहां नूह प्रकट होता है, उत्पत्ति 5 का अनुसरण करता है, जहां हनोक उठाया गया था, भगवान के साथ चला गया, और नहीं रहा। तो, यह पाठ उस चीज़ की ओर बढ़ने की कल्पना करने वाला है जिसने बाढ़ को प्रेरित किया। वे अनुभाग हैं.

आइए इस संदर्भ में देखें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया, या मुझे इसकी पांडुलिपि कैसे कहनी चाहिए। लेकिन मैं बस कुछ ऐसी जगहें देखना चाहता हूं जहां समकालीन साहित्य में हनोक का संदर्भ मिलता है, है ना? तो यह सिर्फ इतना नहीं है, ओह, यहाँ पहले और दूसरे हनोक हैं, क्या वे दिलचस्प नहीं हैं? लेकिन उन सदियों पहले भी, विशेष रूप से पहली शताब्दी ईस्वी में, ऐसे लोग थे जो कह रहे थे, हम्म, यह दिलचस्प है। यहाँ हनोक है, और हनोक ने कहा, इसलिए 12 कुलपतियों का वसीयतनामा, जिसे हम एक अन्य व्याख्यान में संक्षेप में बताने जा रहे हैं, बार-बार हनोक का संदर्भ देता है।

हनोक, हमारे पास कुमरान समुदाय है; हनोक की पुस्तक उस सन्दर्भ में पाई जाती है। इथियोपिया चर्च के भीतर, हमें यह भी एहसास है कि कुछ मायनों में यह पाठ विहित था। यह काफी आश्चर्यजनक है.

चर्च के फादर बड़े पैमाने पर उद्धरण देते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सभी अगले बिंदु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि जूड है, जिस पर हम एक क्षण में पहुंचने वाले हैं। तो स्पष्ट रूप से, यह हमारे पहली सदी के दर्शकों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में माना जाता था, जिसमें हमारे पास पुराने नियम की व्याख्या करने वाले लोग हैं, हाँ, और जिसमें हमारे पास एक चर्च है जो बढ़ने और फलने-फूलने वाला है। तो, आइए नए नियम के संदर्भ में प्रथम हनोक के बारे में सोचें।

यहूदा, और हनोक, आदम से सातवाँ। वैसे, पहले हनोक में उसे यही कहा गया है।

मैंने आपको यहां संदर्भ दिया है। वास्तव में उसे एडम से सातवां नाम दिया गया है। और इसलिए, जूड पूरे कथन को उठा रहा है जो पहले हनोक में दिखाई देता है, और वह इसे काफी हद तक व्याख्या करने जा रहा है।

मुझे इसे पढ़ने दीजिए, और फिर मैं आपको हनोक में समानांतर अनुच्छेद उद्धृत करूंगा। हनोक ने इन बातों की भविष्यवाणी करते हुए कहा, देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र स्वर्गदूतों के साथ हर किसी का न्याय करने और सभी अधर्मियों को उन सभी अधर्मी कार्यों के लिए दोषी ठहराने आ रहे हैं जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं। और अधर्मी पापियों ने उसके विरूद्ध जितने कठोर वचन कहे हैं।

काफी सशक्त बयान. और, निस्संदेह, जैसा कि आप जानते हैं, जूड झूठे शिक्षकों के बारे में है। खैर, यहाँ हनोक मार्ग है।

अध्याय 1, श्लोक 9 और 10। और, मेरा मतलब है, आप इसे समानांतर बना सकते हैं यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं। देखो, वह अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ सब पर न्याय करने, अधर्मियों को नष्ट करने, और सभी प्राणियों को उनके अधर्म के सभी कार्यों के लिए दोषी ठहराने के लिए आता है, जो उन्होंने अधर्मी रूप से किए हैं, और उन सभी कठिन कामों के लिए जो अधर्मी पापियों ने किए हैं। उसके खिलाफ बोला.

मेरा मतलब है, वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रतिध्वनि है। और जूड के पास हनोक को उद्धृत करने की तीव्र भावना है। फिर, वह आवश्यक रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ओह, यह कुछ ऐसा है जिसे हनोक ने बहुत पहले लिखा था, लेकिन वह एडम से अध्याय 60, 7वें से साहित्यिक पुष्टि ले रहा है और कह रहा है, हाँ, हमारे पास यह पाठ है जो हमें इसके बारे में बता रहा है।

लेकिन यह बेहतर हो जाता है. व्याख्या. मैंने उल्लेख किया है, या मुझे संक्षेप में संक्षेप में कहना चाहिए, उत्पत्ति 6, 1 से 4 तक। इसलिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा।

लेकिन हनोक में हमारे पास जो कुछ है, विशेष रूप से अध्याय 6 से शुरू करके - क्षमा करें - और 16 तक, इन गिरे हुए स्वर्गदूतों का वर्णन है। उन्हें चौकीदार कहा जाता है। उनका नाम रखा गया है.

क्षमा करें, ऐसे कई नाम हैं जो दिखाई देते हैं, और अज़ाजेल नाम का कोई व्यक्ति उनका प्रमुख दानव है। उस पर कायम रहो. यह पता चला है कि वे मनुष्यों को गुमराह करते हैं, और वे ऐसा करते हैं, विशेष रूप से युद्ध और प्रलोभन सिखाकर।

तो, याद रखें, हमारा एक छद्मलेखिक विषय प्रकृति और बुराई की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, हमारे हनोक लोग जो इस विशेष उपचार के साथ आ रहे हैं क्योंकि वे उत्पत्ति 6 के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, आह, बुराई उत्पन्न हुई क्योंकि आपके पास ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, और वे नीचे आ रहे हैं, और वे सिखा रहे हैं दो बुनियादी बुनियादी मौलिक पाप. एक ओर हिंसा और युद्ध, दूसरी ओर यौन प्रलोभन।

और उस पर पाठ काफी लंबा हो जाता है। अज़ाज़ेल कहाँ से आ रही है? खैर, यह एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि यदि आप अपने पुराने नियम और अपने पेंटाटेच और लेविटस को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि अज़ाज़ेल नाम हिब्रू बाइबिल में केवल एक बार दिखाई देता है, और यह प्रायश्चित के दिन के विवरण के साथ संयोजन में होता है। जब आपके पास वे दो भूत होते हैं, तो एक को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया जाता है, दूसरे के सिर पर लोगों के पापों को स्वीकार कर लिया जाता है, और उसे अज़ाजेल के पास भेज दिया जाता है।

वह बलि का बकरा नहीं है. यह अज़ाज़ेल शब्द की ख़राब व्याख्या है, इसलिए इसे बलि का बकरा न बनने दें। वह अज़ाजेल का बकरा है।

खैर, इस समुदाय में धर्मग्रंथ के हमारे छात्र और अन्य लोग भी इसे जंगल में मुख्य राक्षस, बकरी राक्षस के रूप में समझते हैं। वैसे, लैव्यव्यवस्था 17 में बकरी और बकरे की मूर्तियों का उल्लेख है, इसलिए यहां दिलचस्प चीजें चल रही हैं। लेकिन अज़ाज़ेल उनका नामांकित व्यक्ति बन जाता है।

इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दा समय का है। यहां हमें समझने के लिए एक उद्धरण दिया गया है, और उद्धरण का सिर्फ एक हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अध्याय 8 से आ रहा है। अज़ाज़ेल ने पुरुषों को तलवारें, चाकू, ढाल और कवच बनाना सिखाया और उन्हें धातुओं के बारे में बताया पृथ्वी और उन पर काम करने की कला। तो, उस छोटे से खंड में आपको यह युद्ध और इसके सभी निहितार्थ मिल गए हैं, लेकिन फिर यह चलता रहता है।

कंगन, आभूषण, एंटीनॉमी का उपयोग, पलकों का सौंदर्यीकरण, सभी प्रकार के महंगे पत्थर, रंग भरने वाले टिंचर, यानी प्रलोभन। और बहुत अभक्ति बढ़ गई, और उन्होंने व्यभिचार किया, और वे भटक गए, और अपने सब चाल-चलन से भ्रष्ट हो गए। तो, हमारा पाठ बहुत ही अलंकृत शब्दों में है, इन बाइबिल के नामों, इन बाइबिल के विषयों, बाढ़ की प्रस्तावना को लेते हुए, और इससे एक बहुत ही दिलचस्प कथा विकसित की जा रही है।

पुनः, यह प्रथम हनोक में अध्याय 6 से 16 तक जाता है। खैर, फिर हमारे पास अपना नेफिलिम भी है, जैसा कि मैंने उत्पत्ति 6:4 में बताया है।

उन दिनों में और उसके बाद भी नेफिलिम पृथ्वी पर थे जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनसे बच्चे उत्पन्न किए। क्षमा करें, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। वे पुराने जमाने के नायक, यशस्वी व्यक्ति थे।

खैर, निःसंदेह, यदि आपने इसका अध्ययन किया है, तो आप जानते हैं कि इस बात पर बहुत चर्चा हुई है कि नेफिलिम भगवान के पुत्रों और पुरुषों की बेटियों के पूर्व विवरण से कैसे संबंधित हैं। लेकिन यहां बताया गया है कि हनोक इसके साथ क्या करने जा रहा है। स्त्रियाँ गर्भवती हो गईं, और उन्होंने बड़े-बड़े दानवों को जन्म दिया जिनकी लम्बाई 3,000 हाथ थी।

उन्होंने लोगों की सारी उपज खा ली, यहां तक कि लोगों ने उन्हें खाना खिलाना बंद कर दिया। आप वहां सभी प्रकार की दिलचस्प बाइबिल-संबंधी सांस्कृतिक चीज़ें देखते हैं। दैत्य उनके विरुद्ध हो गये और मानव जाति को निगल गये।

और वे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, और मछलियों के विरूद्ध पाप करने लगे, और एक दूसरे का मांस खाने लगे, और लोहू पीने लगे। तो, आप नेफिलिम को देखते हैं, और निश्चित रूप से, विशाल-नेफिलिम कनेक्शन, सीधे संख्याओं की पुस्तक से आ रहा है जहां अनाकिम , नेफिलिम और दिग्गजों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। फिर, हमारे पास वहां जाने का भी समय नहीं है, लेकिन देखिए कि हमारे लेखकत्व ने इन नेफिलिमों की भयावह, भयानक, अलौकिक और बहुत बुरे तरीके से प्रकृति के संदर्भ में यहां क्या किया है।

खैर, बेशक, जैसे-जैसे हम आगे पढ़ना जारी रखेंगे, मैं और कुछ उद्धृत नहीं करूंगा, लेकिन सवाल यह है, और हमारे लेखकों के लिए सवाल यह है कि क्या गिरे हुए स्वर्गदूत कामातुर व्यवहार से बच गए? नहीं, जैसे-जैसे पाठ आगे बढ़ता है, भगवान अपने महादूत भेजते हैं। जरूरी नहीं कि वे तुरंत फैसले पर अमल करना चाहते हों, लेकिन वह उनसे ऐसा करवाते हैं।

राफेल, माइकल और गेब्रियल का काम उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को दंडित करना है। अब, हमारे पास बाइबिल के पाठ में गेब्रियल और माइकल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारे कुछ गिरे हुए प्राणियों के नामकरण के अलावा, अज़ाजेल भी उनमें से है, हमारे पास इस साहित्य में माइकल और गेब्रियल के अलावा अतिरिक्त नाम भी हैं। हमारे कुछ देवदूत, महादूत। तो, राफेल, ईश्वर चंगा करता है, इस तस्वीर के हिस्से के रूप में भी इसका निहितार्थ है।

इसका लंबा और छोटा अज़ाज़ेल बंधा हुआ है। उसे एक रेगिस्तान में अंधेरे में डाल दिया गया है, जिसमें तेज चट्टानें हैं, जो निश्चित रूप से, अज़ाज़ेल को जंगल में भेजे जाने और उस संदर्भ में उसकी मृत्यु के लिए बकरी के साथ क्या होने वाला था, इसके निहितार्थों पर आधारित है। इन ग्रंथों में हनोक को इन प्राणियों, इन पर्यवेक्षकों के लिए प्रार्थना करने की इच्छा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें एक दयालु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्हें कुछ मायनों में एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस संदर्भ में, उन्हें उनके लिए प्रार्थना न करने की सलाह दी गई थी। कोई मौका नहीं है.

अध्याय छह से 16 के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आगे बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम पहले हनोक के संबंध में कुछ और चीजों से निपटना चाहते हैं, विशेष रूप से मनुष्य के पुत्र के मुद्दे पर। और फिर मैं सेकंड हनोक के साथ भी कुछ समय बिताना चाहता हूं । तो, उन अध्यायों में जिन्हें हनोक के दृष्टांत या उपमाएँ कहा जाता है, हमारे पास कुछ आकर्षक, आकर्षक चीज़ें हैं।

हमारे पास एक निरंतर विवरण है, और मैं आपको उन अध्यायों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा क्योंकि मनुष्य का पुत्र और जिसे प्राचीन काल का कहा जाता है, हम उस शीर्षक को डैनियल अध्याय सात से जानते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य के पुत्र की उपाधि और हनोक 46 से 62 के दृश्य के लिए भविष्यवाणी का आधार क्या है? यह डैनियल सात है, जहां हमारे पास प्राचीन दिनों के साथ डैनियल सात है। वहाँ एक निर्णय आसन है.

वह सिंहासन पर है. और फिर, निःसंदेह, 13 और 14 की तुलना में उसकी उपस्थिति में मनुष्य का एक पुत्र आता है। हनोक साहित्य इसे पहले की तरह प्रस्तुत करने जा रहा है, है ना? वह बहुत प्राचीन काल है।

और फिर आपके पास सर्वकालिक से पहले का प्रोटोटाइप होगा। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूं जैसा कि यह चार्ल्सवर्थ में दिखता है, लेकिन मुझे सर्वकालिक से पहले, सर्वकालिक से पहले के प्रोटोटाइप पर ध्यान आया, हमारे पास एक चुना हुआ है, और फिर हमारे पास मनुष्य का पुत्र है। तो, यहां जो मैंने पहले ही कहा है उसका एक त्वरित थंबनेल स्केच है, डैनियल सात में हमारे प्राचीन दिनों का।

और फिर हमारे पास है, और मैं इसे विशेष रूप से पढ़ूंगा। मेरे सामने मनुष्य का पुत्र जैसा कोई था जो स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहा था। वह प्राचीन काल के करीब आया और उसे उसकी उपस्थिति में ले जाया गया, उसे अधिकार, महिमा और संप्रभु शक्ति दी गई।

सभी राष्ट्र और हर भाषा के लोग उसकी पूजा करते थे। उसका प्रभुत्व एक चिरस्थायी प्रभुत्व है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा।

अब, हम उस अधिकार को सुसमाचार में ले जा सकते हैं, जहाँ यीशु विशेष रूप से अपने लिए मनुष्य के पुत्र की उपाधि चुनते हैं। निश्चित रूप से, मैं सुझाव दूंगा कि यह जानबूझकर उस पर आधारित है जो हम दानिय्येल सात में देखते हैं, विशेष रूप से मैथ्यू 26 में, जहां वह कहता है, आप मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों पर आते हुए देखेंगे क्योंकि वह कैफा के सामने खड़ा है। लेकिन ऐसा कहने के बाद, हम इसे डैनियल और गॉस्पेल के बीच साहित्य के इस हिस्से के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हनोक साहित्य इसके साथ जो कर रहा है वह सहायक है।

अब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सच्चाई यह है कि हर कोई मनुष्य के पुत्र द्वारा विकसित संदर्भ अवधारणा से सहमत नहीं है। तो, आप इसकी विभिन्न प्रस्तुतियाँ पढ़ेंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूं उसे इस रूप में लें कि मुझे लगता है कि यहां सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन मैं इस बात पर विचार करता हूं कि उस विशेष शीर्षक के विकास से निपटने के कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं और जब यीशु ने इसे चुना तो उसके लिए इसका क्या मतलब था।

यह सब कहने के बाद, आइए स्पष्ट करें कि इन अध्यायों में हमारे विशेष आंकड़े और घटनाएं कौन हैं और फिर कुछ चीजों को एक साथ लाएं जिन्हें मैं खुद को दोहराता हूं, उस शब्द का उपयोग करने वाले यीशु के लिए मंच बनें, जो , वैसे, ईजेकील में एक का अर्थ है पूरी तरह से मानव व्यक्ति, लेकिन डैनियल में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ पूरी तरह से ईश्वर प्रतीत होता है, जो उन्हें अपने लिए एक साथ रखता है। किसी भी दर पर, अध्याय 46 एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो हर समय, या हर समय से पहले का है, और जिसका चेहरा इंसान जैसा है। यह हमारे विवरण का हिस्सा है.

उसे एक प्रोटोटाइप कहा जाता है, और मैंने कुछ समय पहले, सर्वकालिक से पहले इसका उल्लेख किया था। उसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, उसे मसीहा कहा जाता है, और उसे निर्वाचित और चुने हुए व्यक्ति कहा जाता है, चाहे यह कोई भी हो। यह वास्तव में शीर्षकों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और फिर, यदि यह पाठ पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है, तो यह डैनियल 7 द्वारा प्रतिबिंबित या सुझाए गए या चित्रित किए गए सांस्कृतिक धारणा का हिस्सा है। यह दिलचस्प भी है।

यह एक को चुनता है, इस चुने हुए को, कार्यों में न्याय शामिल होता है और इसे अन्यजातियों का प्रकाश कहा जाता है। बेशक, यह हमारे एंटेना को भी तरंगित कर रहा है, है ना? धर्मी लोगों के अवशेष उसके नाम पर बचाये जायेंगे। खैर, जाहिर है, हममें से जो लोग समय-समय पर यशायाह और विशेष रूप से यशायाह की पुस्तक में उन सेवक गीतों की खोज कर रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रभु के सेवक को, कई अन्य चीजों के अलावा, राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया था। और न्याय लाओ, अन्यजातियों के लिए प्रकाश लाओ, न्याय लाओ।

और इसलिए, हमने उनमें से कुछ को डेनियल में जो कुछ है, उसके साथ जोड़ दिया है। यह एक समृद्ध आंकड़ा है; यह उस समय हमारी आबादी के कम से कम कुछ हिस्सों की सोच का एक समृद्ध अभिव्यक्ति है, और मैं पहले ही सुझाव दूंगा, मैंने सुझाव दिया है कि यह यीशु के पुत्र के रूप में स्वयं की पहचान की नींव का हिस्सा है। आदमी। तो, बस दोहराने के लिए, हमारे पास यहेजकेल में है, यह वह शब्द है जिसका उपयोग भगवान ने यहेजकेल को बुलाने के लिए किया है, मनुष्य के पुत्र यह करो, मनुष्य के पुत्र वह करो, मनुष्य के पुत्र यह पुस्तक लो और खाओ, मनुष्य के पुत्र अपनी करवट लेकर लेट जाओ .

और मूल रूप से, जब प्रभु ईजेकील को इस तरह से बुलाते हैं, तो वह ईजेकील को एक इंसान के रूप में संदर्भित करते हैं, जो एक भविष्यवक्ता है, जो एक सेवक है, जो भगवान की सेवा करने के लिए समर्पित है। डेनियल में, हमारी एक अलग तस्वीर है, है ना? जो अंश मैंने अभी आपके लिए उद्धृत किया है वह स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय प्राणी है जिसे संप्रभु ईश्वर के सभी गुण दिए गए हैं, और यह महत्वपूर्ण है। अब, वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 7 के अंत में, संत भी उस उपाधि को अपनाएंगे।

जैसे यशायाह में, हम प्रभु को पहले इस्राएल के रूप में देखते हैं, और फिर प्रभु के सेवक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे इस्राएल को पुनर्स्थापित करने और छुटकारा दिलाने के लिए बुलाया गया है, जब तक आप यशायाह 56 तक पहुँचते हैं, तब तक परमेश्वर के लोग जो सेवक के साथ जुड़े हुए हैं, सेवक कहलाये. और यहाँ भी वही समानता घटित हो रही है। वैसे भी, मैंने मनुष्य के पुत्र के संदर्भों और प्रभु के सेवक के संदर्भों के बीच उस संयोजन, समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध, अंतरपाठीय संयोजन का उल्लेख किया है, क्योंकि वे 1 हनोक में एक साथ गुंथे हुए हैं।

तब यह सब पृष्ठभूमि होगी , न केवल यीशु को सुसमाचार में इसका उपयोग करते हुए देखने के लिए, जब वह खुद का जिक्र कर रहा हो, आत्म-संदर्भित, बल्कि विशेष रूप से जब वह कैफा के सामने हो, और कैफा ने उसे चेतावनी दी हो या शपथ दिलाई हो, क्या तुम पुत्र हो भगवान की? और यीशु की प्रतिक्रिया सीधे तौर पर ली गई है, मैं सुझाव दूंगा, डैनियल 7 से बाहर, लेकिन उन सभी अन्य सांस्कृतिक प्रतिध्वनियों के साथ भी गूंजता है जिनके बारे में हमने अभी बात की है। निःसंदेह, इसका परिणाम ईशनिंदा का आरोप है, क्योंकि कैफा ने जो सुना वह यह व्यक्ति है जो केवल एक इंसान की तरह दिखता है, उस अभिव्यक्ति का उपयोग करके, स्वर्ग के बादलों पर भगवान होने का दावा कर रहा है। खैर, यह 1 हनोक के लिए काफी है।

आइए हमारे 2 हनोक के साथ थोड़ा सा उठाएँ। फिर से, ध्यान रखें कि 2 हनोक के दो अलग-अलग संस्करण हैं, इसके दो अलग-अलग संस्करण हैं, और यह इस बात पर थोड़ा प्रभाव डालेगा कि हम स्वर्ग के अपने स्तरों को कैसे देखते हैं, यही कारण है कि हम अंततः इस पाठ को देख रहे हैं . हालाँकि, केवल पाठ का स्वाद प्राप्त करने के लिए, यह एक बाद का पाठ है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, और हम निर्माता के रूप में ईश्वर पर जोर देते हैं।

यहां भी अधिक जोर दिया गया है, यह उन कुछ गूढ़ चीजों की खोज पर इतना अधिक नहीं है जिन्हें हमने 1 हनोक में देखा था, लेकिन लगभग, अच्छी तरह से, लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक धार्मिकता पर जोर दिया गया है। लेकिन अपने उद्देश्यों के लिए, अपने सबसे बड़े हित के लिए, हम हनोक के स्वर्ग के माध्यम से आरोहण के बारे में सोचने जा रहे हैं। अब, प्रथम हनोक में, आपके पास कई स्वर्ग हैं।

अध्याय 16 में, मैंने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन हनोक एक घर से दूसरे घर से एक बड़े घर में जाने वाला है। वह प्रथम हनोक में है। लेकिन जब तक हम दूसरे हनोक तक पहुंचते हैं, तब तक यह वास्तव में स्पष्ट और विस्तृत हो चुका होता है।

यह सातवां हो जाता है. अध्याय 69 से परे, हमारे पास इनमें से कुछ अन्य आकृतियाँ हैं जो बाइबिल के बाढ़-पूर्व आकृतियों के संबंध में दिखाई देती हैं, मेथुसेलह, जिसे नीर कहा जाता है, और फिर सुझाव है कि हमारी मलिकिसिदक आकृति, जो निश्चित रूप से एक रहस्यमय आकृति है वैसे भी, बाढ़ से पहले पैदा हुआ था। लेकिन यह दूसरे हनोक का एक हिस्सा है जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे।

हमारा ध्यान स्वर्ग के सात स्तरों पर होगा, जैसा कि 2 हनोक में वर्णित है। मैं जानता हूं कि मैंने यह पहले भी कहा है, लेकिन मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं। ध्यान रखें कि जैसे हम स्वर्ग के इन स्तरों के बारे में बात करते हैं, और उनके बारे में बात करने के बेहतर तरीके की कमी के कारण, उनकी सामग्री के बारे में बात करते हैं, इस तरह हमारी पहली शताब्दी की संस्कृति इन चीजों का अर्थ लगा रही थी।

इस तरह उन्होंने उनके बारे में बात की. वे मूलतः अवर्णनीय को ले रहे थे और उसे शब्द देने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए, जैसे ही उन्होंने स्वर्ग का पहला स्तर देखा, पहली बात जो हमने ध्यान में रखी वह यह है कि स्वर्ग के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ आकाश भी है।

और इसलिए, उनके लिए स्वर्ग का पहला स्तर वह था जो आप आकाश में देखते हैं, आकाश में क्या है, यदि आप चाहें, तो तारे। और फिर निःसंदेह, चूँकि बर्फबारी और बारिश हुई और ओस वहीं से आई, वहीं आपके पास उन सभी मौसम संबंधी चीजों का भंडार भी है। उनके दिमाग में, और मैं उनके दिमाग और अभ्यावेदन पर जोर देता रहता हूं, वह हमारा पहला स्तर था।

अब यह दिलचस्प हो गया है क्योंकि वे उन क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं जहां केवल उनका छद्मलेखीय आदर्श चित्र ही जा सकता है। और इस प्रकार स्वर्ग के पहले स्तर से ऊपर, आपके पास दूसरा स्तर है। और यहीं पर हमारे पास स्वर्गदूत लटके हुए हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वे फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? खैर, उत्पत्ति 6 के संयोजन में उन्होंने जो किया उसके कारण वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। वे वही हैं जिन्हें न्याय के लिए दोषी ठहराया गया है। वैसे, हम इसकी प्रतिध्वनि नए नियम में देखते हैं।

मैं उस पर वापस आऊंगा. स्वर्ग का तीसरा स्तर, फिर से, जिस तरह से वे इसके बारे में सोच रहे हैं, वे इसे स्वर्ग कहते हैं। तीसरा स्तर जीवन का वृक्ष है।

यह अविनाशी और भ्रष्ट के बीच का स्थान है। तो फिर, याद रखें कि इन समुदायों की मानसिकता में, विशेष रूप से किसी प्रकार की नियोप्लेटोनिक सोच से प्रभावित संस्कृतियों में, आप भगवान के जितना करीब होंगे, चीजें उतनी ही अधिक शुद्ध होंगी। आप पृथ्वी के जितना करीब आते हैं, आप जानते हैं, यह भौतिक और पाप से प्रदूषित हो गई है।

तो यहाँ भ्रष्ट और अविनाशी के बीच तीसरे स्तर हैं। जैसा कि वे कहते हैं, धर्मियों के लिए एक जगह तैयार की गई है। अब मैंने यह भी देखा है कि, इस विवरण के भाग के रूप में, इस तीसरे स्तर का एक उत्तरी भाग क्षेत्र है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जिसके साथ कुछ दंड भी जुड़ा हुआ है।

हम इसके साथ बहुत अधिक समय नहीं बिताएंगे, लेकिन यह स्वर्ग के उद्धरण-अनउद्धरण भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता है। चौथा स्तर. यह एक लम्बा, लम्बा, लम्बा, लम्बा खण्ड है।

इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि समय को मापने वाली ये सभी चीजें स्वर्ग में कैसे घूम रही हैं। तो हम सुझाव दे सकते हैं कि यह कम से कम आंशिक रूप से उत्पत्ति 1 पर आधारित है, क्योंकि उत्पत्ति 1 के दिन 4, योम 4 पर, हमारे पास दिन, समय और ऋतुओं को मापने के लिए सूर्य, चंद्रमा, सितारों और नक्षत्रों की अभिव्यक्ति है। हनोक इस पर विचार कर रहा है।

पांचवां स्तर. फिर से ऊपर जा रहा हूँ. न केवल स्तर 2 में आपके पास गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बल्कि स्तर 5 में भी आपके पास ये निरीक्षक हैं।

याद रखें, उनका उल्लेख हनोक में किया गया था, पहले हनोक में। ये वही हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों को भटका दिया। वे विशेष रूप से दोषी हैं.

छठे स्तर में, स्वर्गदूत और महादूत हैं जो सातवें स्तर, करूबों, सेराफिम, पहियों और सिंहासनों के साथ भगवान की उपस्थिति की रक्षा करते हैं; अक्सर, यह यशायाह 6 और यहेजकेल के दर्शन पर भी आधारित होता है। अब उस सातवें स्तर से ऊपर, और फिर, यह इस पर निर्भर करता है कि आप 2 हनोक का संस्करण ए या संस्करण बी पढ़ते हैं , लेकिन या तो उसके ठीक ऊपर या दसवें स्तर पर, हमारे पास वास्तव में प्रभु हैं या उनके अपने सिंहासन पर हैं। ये हमारे स्वर्ग के स्तर हैं जैसा कि 2 हनोक उन्हें प्रस्तुत कर रहा है।

और मैंने उन्हें बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया है, मुझे पता है। लेकिन जैसा कि हम उनके बारे में सोचते हैं, तो मुझे इससे क्या लेना-देना है? मेरा मतलब है, तो क्या? मैं सुझाव देता हूं, ओह, मुझे क्षमा करें, मैं इसे यहां रखना भूल गया, लेकिन आप जानते हैं, आइए बस ध्यान दें कि यशायाह स्वर्गीय मेजबान की सजा के बारे में क्या कहता है, क्योंकि हमारे पास निश्चित रूप से इस पाठ में दिखाई दे रहा है। उस दिन, और यह, निस्संदेह, अध्याय 24 से 27 तक यशायाह के छोटे सर्वनाश का हिस्सा है, प्रभु उच्च स्थान की सेना, स्वर्गीय सेनाओं को दंडित करेंगे।

स्वर्ग में पृय्वी के राजा इकट्ठे किए जाएंगे, और कैदी कालकोठरी में बन्द किए जाएंगे। और बहुत दिनों तक उनको दण्ड दिया जाएगा। फिर, यह शायद कालकोठरी या जेलों और स्वर्गीय स्थानों में कहीं कैदियों के संदर्भ में एक और छोटा सा अर्थ है।

तो बस उस पर टिके रहें क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर स्तर दो और स्तर पांच के बारे में अपनी समझ को एक साथ जोड़ते हैं। कुलुस्सियों 2 ने शक्तियों और प्राधिकारियों को निरस्त्र कर दिया। खैर, जाहिर है, हम इसके साथ कुछ करना चाहते हैं।

तो, सवाल स्पष्ट रूप से यह है कि क्या नए नियम में ऐसा कुछ है जो शायद जो कहा जा रहा है उसे समझकर स्पष्ट किया गया हो? और मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपके मन में कुछ बातें आ रही होंगी। तो आइए मैं हमारी यादों को थोड़ा ताजा कर दूं। दूसरे कुरिन्थियों 12 में पौलुस, दूसरे कुरिन्थियों 12 में बहुत सी बातें कहता है, परन्तु वह यह कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था।

मैं जानता हूं कि यह व्यक्ति स्वर्ग में फंस गया था और उसने अवर्णनीय चीजों को चोट पहुंचाई थी, ऐसी चीजें जिन्हें इंसानों को बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन ध्यान दें कि पॉल कुछ ऐसा उपयोग कर रहा है जो स्वर्गीय क्षेत्रों की व्यापक समझ का हिस्सा था। वह तीसरे स्तर का उपयोग करता है, और वह कहता है स्वर्ग। और इसलिए, वह शब्दावली - फिर से, यह स्वर्ग के भूगोल का वर्णन नहीं कर रही है, लेकिन पॉल इसका उपयोग यह कहने के लिए कर रहा है, मैं उस स्थान से परे हूं।

मैं उस जगह से परे था क्योंकि यह वही है, जहां मुझे इन अवर्णनीय चीजों का अनुभव हुआ। लेकिन यह और भी दिलचस्प हो जाता है, है ना? आइए इसे आज़माएँ। पहला पतरस अध्याय तीन, क्योंकि मसीह पापों के लिये एक ही बार मर गया, शरीर में ही उसे मार डाला गया, परन्तु आत्मा के द्वारा जिलाया गया, जिसके द्वारा वह गया और जेल में आत्माओं को उपदेश दिया, जिन्होंने बहुत पहले जब परमेश्वर ने उन दिनों में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की थी, तब आज्ञा नहीं मानी थी। नूह का.

और मैंने अभी-अभी यशायाह 24 के उस अंश का संदर्भ दिया है या पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। आप जानते हैं, हम इससे क्या करना चाहते हैं? लेकिन वैसे, मैं इसे केवल प्रथम पीटर पृष्ठभूमि के एक छोटे से अंश के रूप में सुझाऊंगा।

इससे ठीक पहले, पीटर ने अपने पाठकों, अपने श्रोताओं को चेतावनी दी है कि जो कोई भी आपमें निहित आशा का कारण पूछता है, उसे उत्तर देने में सक्षम रहें और इसे नम्रता और सम्मान के साथ दें। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि उस चेतावनी के बाद और जिस तरीके से हमें उस आशा के लिए संदेश देना चाहिए जो हमारे अंदर है, वह सीधे यीशु मसीह के उदाहरण पर जाता है, जो जेल में उन आत्माओं को उपदेश दे रहा है जिन्होंने अवज्ञा की थी . क्या वह मुक्ति का उपदेश दे रहा है? वह संभवतः न्याय का उपदेश दे रहा है, लेकिन इसे हमारे लिए एक मॉडल के रूप में कर रहा है। यह कैसे करना है इसका पता लगाना लगभग अकल्पनीय है।

लेकिन मैं इसे सिर्फ अपने उद्देश्यों के लिए एक साथ रख रहा हूं। स्वर्ग के स्तरों के संदर्भ में हम इसके साथ क्या करते हैं? ठीक है, अब मैं एक अंग पर चलने जा रहा हूं और आपको अंग को पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे फिर भी आज़माएंगे। हमारे पास निम्नलिखित है.

जब यीशु क्रूस पर हैं, और उनके बगल में दो चोर हैं, उनमें से एक के दोनों ओर एक, तो वे कहते हैं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। और मुझे यकीन नहीं है कि हम इसे कितने शाब्दिक रूप से लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह विचार पसंद आया कि आज आप मेरे साथ स्वर्ग में होंगे, स्वर्ग धर्मियों के लिए विश्राम स्थल है। और यदि वास्तव में पतरस और ल्यूक भी यीशु के शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विशेष रूप से पतरस स्वर्ग की उस व्यापक सांस्कृतिक प्रस्तुति के संदर्भ में सोच रहा है, तो, और यहां मैं बहुत ही भद्दे ढंग से, मूर्खतापूर्ण, सरल तरीके से कहने जा रहा हूं, कि उन्होंने कैसे सोचा होगा इसके बारे में।

यीशु ने क्रूस पर अंतिम सांस ली। उसने चोर से कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, और उससे वादा किया है कि वहाँ धर्मी निवास, धर्मी का निवास होगा। और फिर यीशु नरक में नहीं जाते।

नहीं, वह स्वर्ग जाता है. और रास्ते में, ठीक है, मैं यहीं कह रहा हूं, मैं इसे बेहद बर्बर शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन रास्ते में, पीटर इस पर ध्यान देने जा रहा है। वह न्याय की प्रतीक्षा कर रहे उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को पारित करने जा रहा है।

पीटर इसके बारे में इसी तरह सोच रहा होगा। और इसलिए, आपको शायद यह समझ में आ गया होगा कि जैसे ही यीशु उन दिनों के लिए अपने विश्राम में गए, वह कब्र में उतरे, न कि नरक में। वह कब्र में उतर गया.

और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। लेकिन दिमाग में उस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा, जिस मानसिकता को पीटर लिख रहा है वह यह है कि रास्ते में वह शायद न्याय का उपदेश दे रहा था। खैर, हम इन चीज़ों का क्या करें? आइए बस कुछ अवलोकन करें।

बाइबिल से इतर ग्रंथ दर्शाते हैं कि लेखक अपने धर्मग्रंथों को जानते थे। मैं यह हमेशा से कहता रहा हूं और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। और यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है.

वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे अपने दिन के लिए कैसे समझा जाए। और पीटर, विशेष रूप से, उसके संदर्भ का पता लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह किसी चीज़ से निपट रहा है। आप मृतकों में से पुनरुत्थान के बारे में कैसे बात करते हैं? आप इस बारे में कैसे बात करते हैं कि यीशु उस अवधि के लिए कहाँ गए थे? यशायाह 24, आप स्वर्गीय यजमानों पर इस फैसले के बारे में कैसे बात करते हैं? उसके पास एक सांस्कृतिक खाका है।

और इसलिए, वह धर्मग्रंथों के बारे में जो कुछ भी जानता है उसका उपयोग करेगा। यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अधीन है। मैं बस यही कहने जा रहा हूं.

लेकिन वह इसका उपयोग करने जा रहा है और अपनी सांस्कृतिक समझ में बात करने जा रहा है, खासकर जब मैंने आपके लिए नोट किया है, वह अक्षम्य से निपट रहा है। तो, जैसा कि मैंने यह पहले ही कहा था। नए नियम के लेखक अपने समय के यहूदी धर्म में मौजूद अंतर्संबंधित ग्रंथों के समृद्ध तरीके का उपयोग करते हैं।

और मुझे नहीं पता कि वह अतिरिक्त J कहाँ से आया, लेकिन वह वहाँ है। यहाँ बस एक बात है, ठीक है, मैं यहाँ बहुत सावधान रहना चाहता हूँ क्योंकि, फिर से, मैं कुछ धार्मिक कोमल उंगलियों को रौंद सकता हूँ। लेकिन आइए बस इस पर विचार करें: यीशु ने वे तीन दिन कहाँ बिताए? हिब्रू शब्द का अर्थ है कब्र।

तो, मेरा सुझाव है कि हमारा प्रेरित पंथ कब्र में उतर गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह विशेष रूप से ग्रीक में है, जिसका अनुवाद हेड्स ने किया है। ल्यूक अध्याय 16 में हमारे दृष्टांत में अधोलोक में अमीर आदमी और इब्राहीम की गोद में लाजर की आकृति है।

वैसे, पाताल लोक स्वर्ग के तीसरे स्तर का उत्तरी क्षेत्र हो सकता है। फिर, मैं यहां लोकप्रिय अवधारणा के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए सज़ा की कोई जगह तो होगी.

किसी भी दर पर, पाताल लोक द्वारा अनुवादित विशेषताओं को नरक के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था। बहुत अधिक सावधानी के साथ बोला गया अंतिम वाक्य यह सुझाव दे सकता है कि जैसा कि हम विशेष प्रतिपादन पढ़ते हैं, और यह प्रेरितों के पंथ के आपके अंग्रेजी अनुवाद पर निर्भर करता है, हम बस यह कहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने एक क्षण पहले दोहराया था, वह कब्र में उतर गया और फिर तीसरे दिन वह फिर जी उठा। यदि हम यह सब एक साथ रखें तो यह बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकता है।

लेकिन वे बेपरवाह होकर बाहर निकल रहे हैं, और मैं इसे समझता हूं। इस बिंदु पर, हम स्पष्ट रूप से समापन करेंगे, क्योंकि यह स्लाइड शो का अंत है, और अगली बार एक और उदाहरण, वसीयतनामा साहित्य के साथ उठाएंगे।   
  
यह डॉ. एलेन फिलिप्स और बाइबिल अध्ययन के परिचय पर उनका शिक्षण है। यह सत्र 15, पहला और दूसरा हनोक है।