**डॉ. टिबेरियस राटा, एज्रा-नहेमायाह,
सत्र 2, एज्रा 3-4**

© 2024 टिबेरियस राटा और टेड हिल्डेब्रांट

यह एज्रा और नहेमायाह पर अपने शिक्षण में डॉ. टिबेरियस रत्ता हैं। यह सत्र 2 है, एज्रा 3-4।

अपनी बाइबल में एज्रा अध्याय 3 खोलें। याद रखें कि एज्रा आध्यात्मिक सुधार से संबंधित है; यहाँ एक शारीरिक सुधार भी है, लेकिन फिर, एक आध्यात्मिक सुधार भी है जो यहाँ महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह भगवान के लिए बलिदानों से शुरू होता है। उनके लिए, बलिदान लाना उनकी पूजा का एक प्रमुख हिस्सा था।

इसलिए, अध्याय 3 में हम देखेंगे कि वे वास्तव में वेदी का निर्माण कैसे शुरू करते हैं ताकि वे उन बलिदानों को प्रभु के पास ला सकें। अध्याय 3 श्लोक 1 सात महीने के बारे में बताता है। जब सातवाँ महीना आया, और इस्राएली नगरोंमें थे, तब लोग एक मन होकर यरूशलेम को इकट्ठे हुए।

तो, यह संभवतः वापसी के बाद सातवां महीना है और यहूदी कैलेंडर में सातवां महीना तिश्री का महीना है। तो, हमारे पास यहां क्या है, आपके पास यहूदी कैलेंडर है और फिर आपके पास हमारा कैलेंडर है ताकि हम देख सकें कि यह कैसे विभाजित है। तो उनके लिए तिश्री हमारे लिए सितंबर, अक्टूबर होगा।

जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी दावतें हैं, बहुत महत्वपूर्ण दावतें हैं। आपके पास यहूदी रोश हशनाह है, नया साल है, आपके पास तुरही का पर्व है, प्रायश्चित का दिन है, योम किप्पुर है, और झोपड़ियों का पर्व है जिसे हम देखेंगे कि वे मनाएंगे। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तिश्री की बात हो रही है तो हम कैलेंडर में कहां हैं।

अतः अब उन्हें बलि प्रथा पुनः स्थापित करनी होगी। बाइबल कहती है कि वे एक व्यक्ति के रूप में आए, उनके हृदय और उद्देश्य की एकता को दर्शाता है। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं, वे किस बारे में बात करते हैं, उन्हें बलिदानों की ओर, बलिदान प्रणाली की ओर वापस आना होगा।

इसलिए, ऐसा करने के लिए, उन्हें वेदी का पुनर्निर्माण करना पड़ा। पद 2 कहता है, तब यरूशलेम का पुत्र यहोशू अपके संगी याजकोंसमेत, और शालतीएल का पुत्र यारोबाम अपके भाइयोंसमेत उठे, और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की वेदी बनाई। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह वेदी का निर्माण था।

याद रखें कि वेदी बाहर थी, वह मंदिर के अंदर नहीं थी, वह मंदिर के ठीक बाहर थी। उस पर होमबलि चढ़ाना, जैसा परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था में लिखा है। फिर से, एज्रा और नहेमायाह, पुनर्स्थापना और निर्गमन घटना के बीच समानताएं याद रखें।

परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लेख क्यों करें , और मूसा का उल्लेख क्यों करें? क्योंकि मूसा निर्गमन घटना में एक प्रमुख व्यक्ति था। अब, एज्रा और नहेमायाह वापसी में प्रमुख व्यक्ति हैं। इसलिए लौटने वाले लोग बलिदानों के माध्यम से पूजा और पूजा के महत्व को समझते हैं।

बहुत, बहुत महत्वपूर्ण। और यह भी याद रखें कि इस समय तक, ईश्वर का यह कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जेएडीपी, दस्तावेजी परिकल्पना में विश्वास करने वाले विद्वान सुझाव देते हैं कि यह कानून केवल 4 वीं, 3 वीं, 2 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ समय बाद दिखाई देता है।

लेकिन हम इस समय तक यह देख चुके हैं: वास्तव में मूसा का एक कानून मौजूद है। या तो यह मूसा की पहली पाँच पुस्तकों को संदर्भित करता है या फिर सिर्फ़ व्यवस्थाविवरण की पुस्तक को संदर्भित करता है। हम नहीं जानते लेकिन निश्चित रूप से कानून की एक पुस्तक है जिसके बारे में यहोशू वास्तव में बात करता है।

इसके अलावा, यहाँ हमारे पास एज्रा और नहेम्याह हैं। अब, वे छोटी से छोटी बात में भी व्यवस्था का पालन करने की इच्छा रखते हैं। और वे समझते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि मूसा की व्यवस्था में, व्यवस्था का पालन करने और परमेश्वर की आशीषों के बीच एक सख्त संबंध था।

पद 3, उन्होंने कहा कि वेदी को उस स्थान पर इसलिए रखा गया क्योंकि उस देश के लोगों के कारण उन पर भय था, और उन्होंने उस पर यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाई। सुबह और शाम होमबलि चढ़ाई जाती थी। तो, निर्वासन के दौरान क्या हुआ? गैर-यहूदी लोग उस देश में बस गए।

अब, ये वे लोग थे जो उनके वापस आने और उनके मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। और ये विदेशी, फिर से, समस्या यह नहीं है कि वे विदेशी हैं; समस्या यह है कि वे यहोवा के उपासक नहीं हैं और वे परमेश्वर के लोगों के खिलाफ़ हैं जो वह काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। इसलिए, इन लोगों में आस-पास के देशों के लोग शामिल हो सकते हैं।

अम्मोन, मोआब, एदोम, सामरिया और मिस्र। लेकिन वेदी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे वेदी पर बलि चढ़ाते थे। और कृपया ध्यान दें कि वे सुबह और शाम को बलि चढ़ाते थे।

फिर से निर्गमन 29, संख्या 28 हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता है। न केवल वे बलिदान लाए बल्कि उन्होंने वे त्यौहार भी मनाए जो वे निर्वासन में होने के कारण नहीं मना पाए थे। श्लोक 4-6, उन्होंने जूतों का पर्व मनाया।

फिर से, निर्गमन की घटना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानांतर। जैसा कि लिखा गया है, और प्रत्येक दिन की आवश्यकता के अनुसार नियम के अनुसार संख्या के अनुसार दैनिक होमबलि चढ़ाया जाता था। और उसके बाद नियमित होमबलि।

और नये चाँद के दिन और यहोवा के सब नियत पर्वों पर भेंट। और उन सब लोगों की भेंट जो यहोवा को अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाते हैं।

सातवें महीने के पहले दिन से , उन्होंने यहोवा को होमबलि चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यहोवा के मंदिर की नींव अभी तक नहीं रखी गई थी। लगाए गए संगरोध में होने के बारे में सोचें।

सात दिन, सप्ताह या महीने के लिए नहीं, बल्कि सात साल के लिए। या फिर 587 के बीच जब वे यहाँ थे, तब से लेकर अब तक। लेकिन अब वे वापस आ सकते हैं और निर्माण कर सकते हैं और बलिदान दे सकते हैं।

फसह और किप्पुर के प्रायश्चित दिवस के साथ-साथ, बूट्स या टैबर्नैकल्स का पर्व यहूदियों के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक था। कैलेंडर याद है? यह तिशरी 15 में था। फिर से, सितंबर, अक्टूबर, हमारा समय।

यह मुख्यतः प्रभु के प्रति धन्यवाद का त्यौहार था, जो निर्गमन की घटना के दौरान उनके द्वारा किये गए प्रावधान के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका था।

पूरे समय के दौरान, भगवान ने उनकी देखभाल की, और भगवान ने उन्हें याद रखने के लिए कहा। और यही वे अब कर रहे हैं। और यह निर्वासन के बाद की अवधि के दौरान भी मनाया गया।

हम इसे 2 इतिहास में देखते हैं। हम इसे एज्रा में देखते हैं। हम इसे जकर्याह की पुस्तक में देखते हैं।

और यहाँ तक कि आरंभिक चर्च भी इस त्यौहार को मनाता था। यह एकमात्र त्यौहार है जिसमें इस्राएलियों को प्रभु के सामने आनन्द मनाने का आदेश दिया गया था। लैव्यव्यवस्था 23:40.

तो, हमारे पास आनन्दित होने की कुंजी है जिसे हम फिर से नहेमायाह की पुस्तक में देखेंगे। प्रभु का आनन्द आपकी ताकत होगा। आनन्द का विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

इसलिए, लोग वापस आ रहे हैं और वे प्रभु के लिए बलिदान लाना चाहते हैं। वे वेदी का पुनर्निर्माण करते हैं। वे बलिदान लाते हैं।

वे पर्व मनाते हैं। और फिर, होमबलि के अलावा, आप स्वेच्छा से भी बलि चढ़ाते हैं। एलन रॉस बताते हैं कि स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि एक ऐसी बलि थी जिसे कभी भी चढ़ाया जा सकता था।

उपासक की आत्मा ईश्वर और उसके लाभों से खुशी से भर सकती है। इस तरह की स्वेच्छा से दी गई भेंट जीवंत आस्था का सार थी। खैर, यह हमारे लिए बहुत व्यावहारिक है।

हम धन्यवाद ज्ञापन के साथ भगवान के पास कब जाते हैं? यह स्वतःस्फूर्त होना चाहिए. जब भी हम परमेश्वर को कार्य करते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। यह सिर्फ एक दावत नहीं होनी चाहिए जिसे हम साल में एक बार मनाते हैं।

यह धन्यवाद देने का दैनिक रवैया होना चाहिए। निःसंदेह वे होमबलि लाते हैं। वे पाप का प्रायश्चित करते हैं।

बहुत ज़रूरी। फिर से, यह लेविटिकस 14 पर वापस जाता है। प्रयुक्त भाषा पुष्टि करती है कि शारीरिक अशुद्धता और आपके पास पवित्रता, आध्यात्मिक अशुद्धता, नैतिक अशुद्धता है, इन सभी को इन बलिदानों के माध्यम से इस दौरान माफ किया जाना चाहिए।

कानून का इरादा यहोवा के अलावा किसी और को दिए जाने वाले सभी बलिदानों पर प्रतिबंध लगाना था। इसलिए, यदि उन्हें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है तो उन्हें पुनर्निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। और हम जो देख सकते हैं वह यह है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेकर आते हैं।

पद 7. इसलिये उन्होंने फारस के राजा कुस्रू के सिर के अनुदान के अनुसार राजमिस्त्रियों और बढ़इयों को धन दिया, और सीदोनियों और टायरानियों को भोजन, पेय, और तेल दिया, जो लबानोन से समुद्र के द्वारा याफा तक देवदार के वृक्ष लाते थे। . हमारे लिए ये शायद ज़्यादा मायने नहीं रखते. लेकिन हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि मंदिर के निर्माण की तैयारी सोलोमोनिक युग के दौरान मूल मंदिर के निर्माण के समानांतर है।

राजमिस्त्री और पत्थर काटने वाले कार्यरत हैं। वह हमारे पास प्रथम इतिहास 22 में बढ़ई के साथ है। प्रथम इतिहास 22.

भुगतान भोजन, पेय और तेल की मात्रा में किया जाता है। दूसरा इतिहास 2 10. मायर्स ने सही ढंग से बताया है और मैं उद्धृत करता हूं, सिडोन और टायर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह फारस के राजा का था।

लेबनान के भोजन का विशेष अर्थ होता था और इसे हमेशा विशेष निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता था और मूल्य में श्रेष्ठ के रूप में चित्रित किया जाता था। लकड़ी, वह है. साइरस को न केवल वह आदेश देने का श्रेय दिया जाता है जिसने यहूदियों की वापसी की अनुमति दी, बल्कि मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक खर्चों का कुछ हिस्सा भी चुकाया।

फिर, बाइबिल कहती है कि फारस के राजा से अनुदान मिला था। तो, श्लोक 8 और 9 में, हम देखते हैं कि वे निर्माण करना शुरू करते हैं। उनके यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में पहुंचने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यहोशू ने अपने सब कुटुम्बियों, अर्थात् याजकों, लेवियों, और सब लोगों समेत आरम्भ किया। जो बन्धुवाई से छूटकर यरूशलेम आए थे।

उन्होंने 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लेवियों को यहोवा के भवन के काम की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया। यहोशू, उसके पुत्रों और उसके भाइयों और कदमीएल और उसके पुत्रों और यहूदा के पुत्रों के साथ मिलकर हेनादाद के पुत्रों और लेवियों, उनके पुत्रों और उनके भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में काम करने वालों की देखरेख करते थे।

इसलिए, मंदिर का पुनर्निर्माण दूसरे महीने में शुरू होता है, जैसा कि सुलैमान के मंदिर के निर्माण में हुआ था।

प्रथम राजा 6 और दूसरा इतिहास 3. परियोजना के नेताओं के नाम यहाँ दिए गए हैं , और यहाँ हमारे पास परमेश्वर के नाम हैं, यहोवा और एलोहीम दोनों। उन दोनों का उपयोग किया जाता है और तथ्य यह है कि उन्हें यहाँ दिव्य नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तथ्य में देखा जा सकता है कि आपके पास परमेश्वर का घर एलोहीम और यहोवा का घर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। यह इस्राएल का परमेश्वर है और, फिर से, निर्गमन की पुस्तक से संबंध है, जहाँ परमेश्वर खुद को मेरे रूप में प्रकट कर रहा है।

यह अप्रैल और मई का समय है. वे निर्माण क्यों करते हैं? वे इसी महीने में निर्माण क्यों शुरू करते हैं? ख़ैर, यह इज़राइल में शुष्क मौसम है। यह निर्माण शुरू करने का उचित समय होगा, और जैसे ही वे निर्माण करते हैं, निस्संदेह, वे भगवान की स्तुति करते हैं।

श्लोक 10 और 11. और जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मन्दिर की नेव डाली, तब इस्राएल के राजा दाऊद की आज्ञा के अनुसार याजक अपने वस्त्र पहिने हुए तुरही बजाते हुए, और लेवीय और आसाप के पुत्र चिन्ह लेकर यहोवा की स्तुति करने के लिये आगे आए। और उन्होंने जिम्मेदारी से परमेश्वर की स्तुति की और उसका धन्यवाद किया क्योंकि वह अच्छा है, क्योंकि उसका प्रेम इस्राएल के प्रति सदा बना रहता है, और जब उन्होंने यहोवा की स्तुति की, तब सब लोग ऊंचे स्वर से जयजयकार करने लगे, क्योंकि यहोवा के भवन की नेव डाली गई थी। तो फिर, हम भौतिक पुनर्स्थापना दोनों देखते हैं, लेकिन साथ ही, हम पुनर्स्थापना का आध्यात्मिक आयाम भी देखते हैं।

ख़ुशी है. ईश्वर जो कर रहा है उसका जश्न मनाने में आनंद है। फिर, यह उस खुशी के समानांतर है जो दूसरे इतिहास 7:6 में सुलैमान द्वारा मंदिर के निर्माण के साथ हुई थी। तुरही का प्रयोग किया जाता है.

राम के सींग क्यों नहीं? खैर, तुरहियां संख्या 10:2 में सभा को बुला रही थीं। 2 इतिहास 13 में तुरहियां खतरे की घंटी बजाती थीं। और 1 इतिहास 16 में उनका उपयोग उत्सव के लिए किया जाता था। लेकिन ध्यान दें कि वे क्या गा रहे हैं।

उसका अटल प्रेम सदैव बना रहता है। क्या वह एक नई अवधारणा थी? नहीं, नहीं, नहीं। भगवान का दृढ़ प्रेम हेस्ड, भगवान की प्रेमपूर्ण दयालुता जो पूरे धर्मग्रंथ में प्रकट होती है।

यह इतिवृत्त प्रथम इतिवृत्त द्वितीय इतिवृत्त में प्रकट होता है। यह भजनों में कई बार आता है। प्रभु का अटल प्रेम, और वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं।

परमेश्वर के इस प्रेम को इस हेसेड में फिर से वफादार प्रेम, हमारी बाइबलों में प्रेमपूर्ण दयालुता के रूप में अनुवादित किया गया है। यह परमेश्वर के वाचागत प्रेम की याद दिलाता है जो उसके लोगों के लिए है। और यही कारण है कि वे जश्न मना रहे हैं।

श्लोक 12 और 13. लेकिन बहुत से याजक और लेवीय और पिता के घरानों के मुखिया वे लोग थे जिन्होंने पहले घर को देखा था। ओह, अब हम इस और पिछले मंदिर के बीच तुलना देखते हैं।

कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने पहले घर की महिमा देखी थी , और अब जब वे दूसरे घर को देखते हैं, तो बाइबल कहती है, जब उन्होंने इस घर की नींव रखी तो वे ऊँची आवाज़ में रो पड़े, हालाँकि बहुत से लोग खुशी से चिल्ला रहे थे ताकि लोग खुशी के नारे की आवाज़ को लोगों के रोने की आवाज़ से अलग न कर सकें क्योंकि लोग ज़ोर से चिल्ला रहे थे और आवाज़ दूर तक सुनी गई। कुछ लोग क्यों रोते थे, और कुछ लोग क्यों खुश होते थे? भविष्यवक्ता हाग्गै हमें इस बारे में जानकारी देते हैं। हाग्गै 2-3 में, परमेश्वर कई सवाल पूछ रहा है।

तुममें से कौन बचा है जिसने इस भवन को इसके पूर्व गौरव में देखा है? अब तुम इसे कैसे देखते हो? क्या तुममें से जिसने इस भवन को इसके पूर्व गौरव में देखा है, वह कुछ भी नहीं है? क्या यह तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं है? ऐसा लगता है कि सुलैमान के मंदिर की महिमा को देखने वाले पुराने लोग इस पुनर्निर्मित मंदिर को देखकर मुश्किल से निराश हुए होंगे। नींव ने ही उन्हें बताया कि पुनर्निर्मित मंदिर मूल मंदिर के स्तर तक नहीं उठ पाएगा। हो सकता है कि पत्थर छोटे थे और सुलैमान के मंदिर के बड़े पत्थरों की तुलना में नहीं थे।

हम नहीं जानते। हम यह जानते हैं कि बुज़ुर्गों के रोने की आवाज़, छोटे लोगों की खुशी की आवाज़ से टकरा रही थी। तो, हम क्या सबक सीख सकते हैं? क्या यह हो सकता है कि हम अतीत से सीख सकते हैं, लेकिन हमें अतीत में नहीं जीना चाहिए? मुझे नहीं पता।

लेकिन एज्रा 3 से सबक आज के ईसाई नेता और आज के मसीह के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आराधना इस बात की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि ईश्वर कौन है और उसने क्या किया है। यही पूजा है और हम शिक्षण के माध्यम से पूजा करते हैं, हम गायन के माध्यम से पूजा करते हैं, हम देने के माध्यम से पूजा करते हैं, हम कई तरीकों से पूजा करते हैं।

हमें हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि पूजा संगीत है। हम संगीत के माध्यम से पूजा कर सकते हैं लेकिन एक संगीत है जो पूजा नहीं है। आज उन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत, बहुत ज़रूरी है।

लेकिन पूजा इस बात की प्रतिक्रिया है कि ईश्वर कौन है और उसने क्या किया है। प्रेरित पौलुस के अनुसार, हमारी आध्यात्मिक पूजा ईश्वर को तभी स्वीकार्य होगी जब हम ईश्वर के सामने बलिदान लाएंगे और हमें पहले खुद को लाने की जरूरत है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर किस प्रकार का बलिदान चाहता है।

फिर, यह रोमियों 12 में है, पहले दो छंद जहां हमें याद दिलाया जाता है कि पॉल क्या कहता है, इसलिए मैं भगवान की दया से आपसे अपील करता हूं कि आप अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और भगवान के लिए स्वीकार्य बलिदान के रूप में पेश करें, जो आपकी आध्यात्मिक पूजा है। . इस संसार के सदृश न बनो, परन्तु अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ, कि परखने के द्वारा तुम जान सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या अच्छा, और स्वीकार्य, और उत्तम है। सभी ने खड़े होकर तालियाँ बजाईं।

हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। अध्याय चार हमें बताता है कि उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। अध्याय चार विरोध के स्रोत, विरोध की दृढ़ता, विरोध के कई चेहरों और फिर विरोध के परिणामों के बारे में बात करता है।

सबसे पहले, हमारे पास विरोध का स्रोत है। अध्याय चार हमें परमेश्वर के कार्य के विरोध के विचार से परिचित कराता है। अब, जब यहूदा और बिन्यामीन के विरोधियों ने सुना कि लौटे हुए निर्वासित इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एक मंदिर बना रहे हैं, तो वे जरुब्बाबेल और पिता के घरानों के प्रमुखों के पास गए और उनसे कहा, हमें भी तुम्हारे साथ मिलकर निर्माण करने दो क्योंकि हम भी तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करते हैं जैसे तुम करते हो।

और हम अश्शूर के राजा एसारहद्दोन के दिनों से ही उसके लिए बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं, जो हमें यहाँ लाया था। तो, हम यहाँ एक झलक देखते हैं, थोड़ी सी झलक कि ये लोग कौन हैं। याद रखें, निर्वासन काल के दौरान, इन लोगों को भरने के लिए लाया गया था क्योंकि बहुत से लोगों को निर्वासन में ले जाया गया था।

इसलिए, उन्होंने खुद को उन विदेशियों के साथ पहचाना जिन्हें असीरियन कैद के दौरान भूमि को फिर से आबाद करने के लिए लाया गया था। फिर से, यह कोई असामान्य बात नहीं है, यह अन्य स्थानों पर भी हुआ। और आप कह सकते हैं कि चलो हम आपके साथ निर्माण करते हैं, यह कोई बुरी बात नहीं है।

खैर, वे कहते हैं कि वे पुनर्निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि वे आपके परमेश्वर की पूजा करते हैं जैसे आप करते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल के बाकी हिस्सों की किताब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लोग यहोवा के उपासक नहीं हैं, बल्कि वे दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं। वे प्रभु से डरते थे, 2 राजा हमें बताते हैं, वे प्रभु से डरते थे लेकिन उन राष्ट्रों के मामले के बाद अपने देवताओं की भी सेवा करते थे जिनसे उन्हें निकाल दिया गया था, 2 राजा 17:33। तो ये कोई साधारण लोग नहीं हैं; वे सामरी हैं, और वे लोग हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, न कि सिर्फ़ यहोवा की।

और यहाँ परमेश्वर के लोगों में समझदारी है, श्लोक 3. लेकिन ज़रुब्बाबेल, येशु और इस्राएल में पिता के घरानों के बाकी मुखियाओं ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर का भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हम अकेले ही इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए निर्माण करेंगे और फारस के राजा कुस्रू ने हमें आज्ञा दी है। आप कह सकते हैं कि एक पल रुकिए, और ये लोग बहुत ही पक्षपाती हैं। खैर, यह सच है और उन्हें ऐसा होना ही चाहिए।

परमेश्वर को हमें यह समझने के लिए विवेक देने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर तक पहुँचने के कई रास्ते नहीं हैं, लेकिन जैसा कि यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। केवल एक ही रास्ता है, और यहाँ परमेश्वर इन लोगों, इन नेताओं को समझ और विवेक देता है कि ये लोग अच्छा नहीं करना चाहते, बल्कि वे परमेश्वर के वचन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और, बेशक, वे अध्याय 1 में साइरस के आदेश का संदर्भ देते हैं। लेकिन विरोध यहीं नहीं रुकता।

हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य का विरोध करने वाले लोग लगातार बने हुए हैं। देश के लोगों ने यहूदा के लोगों को हतोत्साहित किया (श्लोक 4), उन्हें निर्माण करने से डराया, और फारस के राजा कुस्रू के दिनों से लेकर फारस के राजा दारा के शासनकाल तक उनके उद्देश्य को विफल करने के लिए सलाहकारों को रिश्वत दी। कृपया ध्यान दें कि विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार क्या हैं।

सबसे पहले, निराशा और फिर निराशा से डर पैदा होता है। इसलिए, जब आपके अंदर डर होता है, तो कई बार आप पंगु हो जाते हैं, और आप परमेश्वर का काम नहीं कर पाते। और ध्यान दें कि यह कुछ समय के लिए सफल होता है और कभी-कभी हम भी उसी तरह होते हैं।

हम हतोत्साहित हो जाते हैं, और कभी-कभी हम भय से स्तब्ध हो जाते हैं। शुक्र है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ़ निराशा नहीं है, सिर्फ़ भय नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार भी है।

भ्रष्टाचार जीवित और सक्रिय था, और विपक्ष ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए भ्रष्ट सलाहकारों को ढूंढ लिया। इसलिए कृपया समझें कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। यह हमेशा ऐसा ही होता है जहाँ परमेश्वर के कार्य का विरोध भ्रष्ट तरीकों और भ्रष्ट लोगों के माध्यम से किया जाता है।

यहाँ हमें याद दिलाया गया है कि विरोध का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कभी-कभी, विरोध का मतलब यह भी होता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं। और यही यहाँ हो रहा है।

वे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, और वहाँ विरोध है, और लगातार विरोध है। और हम देखते हैं कि यह विरोध कई तरीकों से आता है और हम विरोध के कई चेहरे देखते हैं। श्लोक 6, और अहासवेरस के शासनकाल में उसके शासनकाल की शुरुआत में, उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के खिलाफ एक अभियोग लिखा।

और यहाँ अध्याय में, फिर हमारे पास अध्याय 4 में, श्लोक 8 से शुरू होकर, आपके पास अरामी लेखन है। मैं कहता हूं, अरामी भाषा पर स्विच क्यों? ख़ैर, अरैमिक उस समय की सामान्य भाषा थी। वह वाणिज्य और व्यापार की भाषा थी।

और यदि कोई राजा शाही फरमान जैसा कुछ लिखेगा, तो वह अरामी भाषा में होगा। और यही हमारे यहाँ है। एज्रा 4, श्लोक 8 से शुरू होकर अध्याय 6, श्लोक 18 तक, अरामी भाषा में है।

और वे यह पत्र राजा को लिख रहे हैं। पद 12: राजा को यह मालूम हो कि जो यहूदी तेरे पास से हमारे पास आए थे, वे यरूशलेम को चले गए हैं। वे अपने विद्रोही और दुष्ट शहर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।

बहुत खूब। वही लोग जो मंदिर के कारण शहर को अपने धर्म के केंद्र के रूप में देखते हैं, उन्हें विपक्ष विद्रोही और दुष्ट कहता है। वे मूलतः राजा को एक रिपोर्ट दे रहे हैं।

वे दीवारों को पूरा कर रहे हैं और नींव की मरम्मत कर रहे हैं। अब राजा को पता चल गया है कि अगर शहर का पुनर्निर्माण हो गया और दीवारें पूरी हो गईं, तो वे फिर से कर नहीं देंगे। सब कुछ पैसे के इर्द-गिर्द घूमता है।

वे कर, सीमा शुल्क या टोल नहीं देंगे और शाही राजस्व कम हो जाएगा। श्लोक 16 में, हम राजा को बताते हैं कि यदि शहर का पुनर्निर्माण किया जाता है और इसकी दीवारें पूरी हो जाती हैं, तो नदी के उस पार के प्रांत में आपका कोई पद नहीं रहेगा। जब कोई सत्य को अस्वीकार करता है तो क्या होता है? खैर, जब आप सत्य को अस्वीकार करते हैं, तो आपको इसे झूठ से बदलना पड़ता है।

और यहाँ भी यही हो रहा है। सच्चाई यह थी कि ये लोग, इस्राएली, अपने परमेश्वर को बलिदान देने और उनकी पूजा करने के लिए मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे। और विपक्ष झूठ बोल रहा है और सच्चाई की जगह झूठ ला रहा है।

और उन्हें राजा के पास भेजने के लिए लिख दिया जाता है। वैसे ये कौन लोग हैं जो विपक्ष में हैं? वे निम्न वर्ग के नागरिक नहीं हैं बल्कि वे शास्त्री, कमांडर, न्यायाधीश, राज्यपाल और अधिकारी हैं जो असीरियन आक्रमण के दौरान यहूदा में निर्वासित विदेशी थे। यामूची ने अपनी पुस्तक फारस एंड द बाइबल में सुझाव दिया है कि जो कर चुकाया जा सकता था वह आज के पैसे में 20 मिलियन से 35 मिलियन के बीच अनुमानित था।

और उन्हें फ़ारसी राजा द्वारा प्रतिवर्ष एकत्र किया जाता था। तो, राजा क्या करता है? राजा अनुसंधान करता है. वह अपना शोध श्लोक 17 से शुरू करके करता है।

राजा ने रहूम सेनापति और शिमशै मंत्री और उनके बाकी साथियों के पास, जो सामरिया में और नदी के उस पार के शेष प्रान्त में रहते हैं, उत्तर भेजा। फिर, नदी से परे टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के पार क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करने की एक अभिव्यक्ति है। और अब जो पत्र आपने हमें भेजा था वह मेरे सामने स्पष्ट रूप से पढ़ा गया है।

और मैंने एक आदेश जारी किया और खोज की गई और पाया गया कि शहर में पुराने समय से ही राजाओं के खिलाफ विद्रोह और विद्रोह हुआ है। और यरूशलेम पर शक्तिशाली राजा हुए हैं जिन्होंने नदी के उस पार पूरे प्रांत पर शासन किया था जिन्हें कर और टोल का भुगतान किया जाता था। इसलिए एक आदेश जारी करें कि ये लोग रुक जाएं और जब तक मैं कोई आदेश जारी नहीं करता तब तक शहर का पुनर्निर्माण न किया जाए और इस मामले में ढिलाई न बरती जाए।

राजा को नुकसान क्यों पहुँचाया जाना चाहिए? अब, हम नहीं जानते कि उसके शोध में क्या शामिल था। क्या यह हो सकता है कि उसके शोध में उसे 2 राजा 18 में अश्शूर के खिलाफ हिजकिय्याह के विद्रोह के बारे में पता चला हो? हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि यहोयाकीम और हिजकिय्याह दोनों ने 2 राजा 24 में नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह किया था, और दोनों को उस विद्रोह के परिणाम भुगतने पड़े।

हम नहीं जानते कि यह क्या है , लेकिन ऐसा लगता है कि विरोध सफल रहा, कम से कम कुछ समय के लिए। तो, यहाँ जिन राजाओं का उल्लेख किया गया है, वे असीरिया के राजा एसरहद्दोन हैं। फिर से, वे असीरिया के पिछले प्रशासन का उल्लेख कर रहे हैं और वे अर्तक्षत्र I का उल्लेख कर रहे हैं जो इस समय राजा था।

तो फिर, एक नया राजा है। यह साइरस नहीं है। यह साइरस नहीं है जो इसे देता है, यह बहुत, बहुत बाद में है।

तो, आपके पास अर्तक्षत्र I है और हम देखते हैं कि वास्तव में यह विरोध काम कर रहा है और काम बंद हो गया है। श्लोक 23 और 24. तो आपके पास यहाँ कालक्रम में एक बदलाव है।

याद रखें, हम शुरू से अंत तक कालानुक्रमिक क्रम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए, आपके पास एक कथा है जो अर्तक्षत्र के समय से वापस दारा के समय में बदल जाती है। यह एक कालानुक्रमिक विसंगति है जो एज्रा की पुस्तक में होती है क्योंकि अर्तक्षत्र 465 से 424 ईसा पूर्व में फिर से रहते थे।

डेरियस 522 में वापस जाता है जब वह इस बारे में बात कर रहा होता है कि मंदिर वास्तव में कब पूरा हुआ था। तो, आपके यहां एक कालानुक्रमिक विसंगति है जहां आप एक सख्त कालानुक्रमिक रेखा का पालन नहीं करते हैं लेकिन आपके पास इतिहास में एक अंतर है। एज्रा कहानी को क्रम से बाहर बताता है।

मूलतः, यहाँ यही चल रहा है। क्यों? हमें यह याद दिलाने के लिए कि विरोध के बावजूद राजा डेरियस ने पुनर्निर्माण के कार्य का समर्थन किया। दरअसल, डेरियस के तहत, फारसी साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति और वैभव तक पहुंच गया।

तो फिर, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां कोई स्पष्ट कालानुक्रमिक रेखा नहीं है। स्थितियाँ भिन्न हैं। लेकिन मुद्दे स्पष्ट हैं.

परमेश्वर के कार्य का विरोध एज्रा और नहेमायाह से उत्पन्न नहीं हुआ, और वे एज्रा और नहेमायाह तक नहीं रुकेंगे। परमेश्वर के कार्य के विरोध में झूठ, दबाव और उत्पीड़न शामिल हैं। लेकिन फिर भी, परमेश्वर का कार्य जारी रहेगा, और परमेश्वर सफल होगा क्योंकि यह परमेश्वर का नहीं है, यह मनुष्य का नहीं है। यह भगवान का काम है.

मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह सत्य हम सभी के लिए एक बड़ी सांत्वना होनी चाहिए और हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होना चाहिए जो आज हर समय और स्थानों में मसीह का अनुसरण करते हैं। भले ही आज चर्च को पूरी दुनिया में सताया जा रहा है, फिर भी भगवान का काम पूरा होगा और भगवान सफल होंगे।

आपको यह समझने के लिए पूरी बाइबल पढ़नी होगी कि परमेश्वर अपने वादे पूरे करता है, और भले ही हम उत्पीड़न से गुज़रें और विरोध झूठ बोले और हम पर बहुत सी चीज़ें फेंके, परमेश्वर का काम ज़रूर पूरा होगा। हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि ईसाई जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है। यह एक युद्ध का मैदान है। हम हर दिन लड़ते हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि विरोध सफल हो जाएगा, लेकिन यह केवल अस्थायी है।

अंततः , परमेश्वर का कार्य अवश्य ही पूरा होगा।

यह डॉ. टिबेरियस रत्ता द्वारा एज्रा और नहेम्याह पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 2, एज्रा 3-4 है।