**रॉबर्ट वानॉय , निर्वासन से निर्वासन, व्याख्यान 8ए**

जोशुआ ने

समीक्षाIII जारी रखी। जोशुआ सी. कनान की विजय - जोशुआ 5-12

 पिछले सप्ताह जब हम जोशुआ की किताब देख रहे थे, तो हम III से गुज़रे। सी., जो है: "की विजय Canaan, यहोशू 5-12।" फिर घंटे के अंत में हमने ऐ पर हमले और Israelउसकी हार पर नज़र डाली। हमने निष्कर्ष निकाला कि इसका कारण यह था कि अचन ने कुछ समर्पित चीज़ें ले ली थीं। जब अचन को अध्याय 8 में पाया गया और उसका न्याय किया गया, तो वह Israelफिर से ऐ तक गया और वे पराजित होने के बजाय विजयी हुए। इससे बाइबिल के अभिलेखों में ऐ के नाम से ज्ञात स्थल से संबंधित पुरातात्विक निष्कर्षों और स्थल की पहचान की समस्या पर काफी लंबी चर्चा हुई। एआई की पारंपरिक पहचान एट-टेल है। की पारंपरिक पहचान Bethelबेइटिन थी । लिविंगस्टन और कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि एट-टेल से संबंधित पुरातात्विक समस्याएं गलत साइट पहचान के कारण हैं। उन्होंने खिरबेट निसिर या तेल अल- मकातिर नामक दूसरी साइट की तलाश की है । उत्तरार्द्ध वर्तमान में सबसे अधिक आशाजनक प्रतीत होता है। इसमें की साइट की पुनः पहचान भी शामिल है Bethel, क्योंकि Bethelऔर एआई एक साथ करीब थे। वे अल-बिरेह चले Bethelजाते हैं । मैं उस चर्चा के विवरण में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले सप्ताह हम यहीं समाप्त हुए थे।

3. शकेम में वाचा का नवीनीकरण - यहोशू 8:30-35 तो आइए सी के तहत 3. पर चलते हैं, जो "शेकेम की वाचा का नवीनीकरण: यहोशू 8:30-35" है। ऐ में उस बड़ी जीत के बाद, हम अध्याय 8 के श्लोक 30 में पढ़ते हैं, “यहोशू ने निर्माण कियाMount Ebalयहोवा के लिये एक वेदी, परमेश्वर ने Israelउसे मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखे अनुसार बनाया। ऐसा करने में, यहोशू ने वेदी कानून का पालन किया जो व्यवस्थाविवरण 27:5 में पाया जाता है, इसे "बिना काटे पत्थरों से बनाया गया है जिसमें लोहे के औजारों का उपयोग नहीं किया गया है।" दूसरे शब्दों में, उसने इसे कनानी वेदियों की तरह नहीं बनाया।
 अब 8:32 पर जाएँ: “ वहाँ यहोशू ने इस्राएलियों के साम्हने मूसा की जो व्यवस्था उस ने लिखी थी, उसे पत्थरों पर लिख डाला। सब इस्राएली, परदेशी और नागरिक, अपने पुरनियों, हाकिमों और न्यायियों समेत, यहोवा की वाचा के सन्दूक के दोनों ओर उसके उठानेवालों अर्थात् लेवीय याजकों के साम्हने खड़े थे। आधे लोग सामने खड़े थेMount और उनमें से आधे Gerizimलोग यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार आगे आए Mount Ebal।” फिर आप श्लोक 34 में पढ़ते हैं, "बाद में, यहोशू ने कानून के सभी शब्दों को पढ़ा - आशीर्वाद और शाप - जैसा कि कानून की पुस्तक में लिखा गया है। जो कुछ मूसा ने आज्ञा दी थी, उस में से एक भी शब्द ऐसा न था, जो यहोशू ने सारी सभा को Israel, और स्त्रियों, बच्चों, और उनके बीच रहनेवाले परदेशियों समेत, पढ़कर न सुनाया हो।
 यहोशू वहां जो कर रहा है वह उन निर्देशों का पालन कर रहा है जो मूसा ने मैदानों में दिए थे Moab, और आप उन निर्देशों को व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में दो बार दोहराया हुआ पाते हैं। पहला 11:26-29 में है, जहां मूसा कहता है, " जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके अधिक्कारनेी होने को तू जा रहा है, तब गिरिज्जीम पर्वत पर से आशीर्वाद का, और एबाल पर्वत पर से शाप का प्रचार करना। फिर व्यवस्थाविवरण 27 की शुरुआत में, पद 2 में मूसा कहता है, “ जब तुम उस Jordanदेश में पार हो जाओ जिसे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देता है, तो कुछ बड़े पत्थर खड़े करो और उन पर प्लास्टर लगाओ। उन पर इस व्यवस्था के सभी शब्द लिखो।” फिर पद 4 कहता है, "इन पत्थरों को स्थापित करो mount Ebal।" श्लोक 5 कहता है, "वहां अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाओ।" तो आप देखिए, यहोशू अब उन निर्देशों का पालन कर रहा है। और ऐ को लेने के तुरन्त बाद , वे Jerichoएबाल और गिरिज्जीम को गए और मूसा ने जो आज्ञा दी थी वही किया।
 तो मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रारंभिक जीतों के बाद, Israelउन परिस्थितियों को पहचानना है जिनके तहत उन्हें भूमि पर कब्ज़ा करना था: वाचा की शर्तों का पालन करना और यदि उन्होंने आज्ञा मानी तो आशीर्वाद देना, लेकिन यदि उन्होंने अवज्ञा की तो शाप देना। ज़मीन पर क़ब्ज़े की शुरुआत में ही उन्हें वो बातें याद आ गईं।

4. दक्षिणी अभियान—जोशुआ 9-10

एक। गिबोनाइट धोखा
 चलिए 4 पर चलते हैं , जो "दक्षिणी अभियान, जोशुआ 9-10" है। आपने अध्याय 9 के पहले कुछ छंदों में पढ़ा कि इस्राएलियों को वहां के निवासियों के नेतृत्व में भूमि के कुछ निवासियों के साथ संधि करने के लिए धोखा दिया गया था Gibeon। आयत 3 में आप पढ़ते हैं, “ जब गिबोन के लोगों ने सुना कि यहोशू Jerichoऔर ऐ के साथ क्या किया है, तो उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया: वे एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए, जिनके गधों पर घिसे-पिटे बोरे और टूटी हुई और मरम्मत की हुई पुरानी मशकें लदी हुई थीं। पुरुष अपने पैरों में घिसे-पिटे और पैबन्द लगे सैंडल पहनते थे और पुराने कपड़े पहनते थे। उनके भोजन की सारी रोटी सूखी और फफूंद लगी हुई थी।” वे गिलगाल के शिविर में गए Israel, जो उनका आधार शिविर था, और वे श्लोक 6 के अंत में कहते हैं, "हम दूर देश से आए हैं, हमारे साथ संधि करो।" इस्राएलियों को शुरू में संदेह हुआ और उन्होंने आपत्ति जताई: “शायद तुम हमारे पास रहते हो। हम आपके साथ संधि कैसे कर सकते हैं?” गिबोनियों ने पद 9 में उत्तर दिया कि वे बहुत दूर देश से आए थे। और यदि आप पद 11 के अंतिम वाक्य पर जाएँ, तो वे कहते हैं, " और हमारे पुरनियों ने और हमारे देश में रहनेवाले सब लोगों ने हम से कहा, 'अपनी यात्रा के लिये भोजन ले लो;'' जाओ और उनसे मिलो और उनसे कहो, “हम आपके सेवक हैं; हमारे साथ संधि करो।'' जिस दिन हम आपके पास आने के लिए निकले थे उस दिन जब हमने इसे घर पर पैक किया तो हमारी यह रोटी गर्म थी। परन्तु अब देखो यह कितना सूखा और फफूंदयुक्त है।”
 9:14 में आपने पढ़ा, " उन लोगों ने Israelअपने भोजन का नमूना तो लिया, परन्तु यहोवा से न पूछा ।" एनआईवी में श्लोक 15 हमें बताता है कि उन्होंने उन्हें जीवित रहने देने के लिए उनके साथ शांति की संधि की, और सभा के नेताओं ने शपथ द्वारा इसकी पुष्टि की। अब यहाँ की भाषा सन्धि सूत्रों की भाषा है। आप देखेंगे कि यदि आप पद 7 पर वापस जाते हैं, तो ये गिबोनवासी कहते हैं, "हमारे साथ एक संधि करो" - यह एक वाचा को तोड़ना है। और आपने श्लोक 8 पर ध्यान दिया कि वे कहते हैं, "हम आपके सेवक हैं"; संक्षेप में यह कह रहा है, "हम आपके जागीरदार हैं।" और फिर जब हम श्लोक 15 पर आते हैं, तो एनआईवी कहता है कि "यहोशू ने उनके साथ शांति की संधि की।" यह एक व्याख्या है, क्योंकि यदि आप हिब्रू को देखें, तो यह कहता है, "यहोशू ने उनके साथ एक वाचा बाँधी" - *करात बेरिट ।* फिर यह कहता है कि उस ने उन से मेल कर लिया। उन्होंने एक वाचा काटी - एनआईवी में इसका अनुवाद "शांति की वाचा" किया गया है। लेकिन *शालोम* , शांति, संधि भागीदारों के बीच मौजूद होनी थी। उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से रहना था। तब शपथ द्वारा अनुसमर्थन होता था जो संधियों और अनुबंधों की स्थापना में प्रथागत था। आपने शपथ खायी। हमने बाइबिल की वाचा के बारे में बात की है - जिसने Israelसिनाई वाचा में शपथ ली थी, और परमेश्वर ने इब्राहीम के साथ प्रतिज्ञा वाचा में शपथ ली थी।

 लेकिन फिर 9:16 हमें बताता है कि गिबोनियों के साथ संधि करने के तीन दिन बाद, इस्राएलियों को पता चला कि वे उनके बीच रहने वाले पड़ोसी थे। कनानियों ने Israelयहोवा के नाम पर इस संधि की पुष्टि करने में मूर्खता की थी। पद 18 के अंत पर ध्यान दें: " परन्तु इस्राएलियों ने उन पर आक्रमण न किया, क्योंकि मण्डली के प्रधानों ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उन से शपथ खाई थी। " वे प्रभु के नाम पर ली गई शपथ को तोड़ने वाले नहीं थे। यह सिर्फ गिबोन नहीं था, क्योंकि आपने श्लोक 17 में पढ़ा, " तब इस्राएली चल पड़े, और तीसरे दिन अपने नगरों को पहुंचे: Gibeonकेफिरा , बेरोत और किर्यत । " जेरीम । वे सभी शामिल थे, लेकिन Gibeonप्रमुख शहर था - निश्चित रूप से उन सभी शहरों में सबसे महत्वपूर्ण।
 यही स्थिति थी, इसलिए श्लोक 21 में आपने पढ़ा कि Israelतब क्या हुआ। उन्होंने कहा, " उन्हें जीवित रहने दो, लेकिन उन्हें पूरे समुदाय के लिए लकड़हारा और पानी ढोने वाला बनने दो।" इस प्रकार प्रधानों का उनसे किया हुआ वादा पूरा हुआ, और उन्होंने गिबोनियों पर आक्रमण नहीं किया।

बी। 5 दक्षिणी गठबंधन के राजा इसलिए जब अन्य नौ शहरों के कनान के अन्य निवासियों को इस व्यवस्था के बारे में पता चला, गिबोनियों और इस्राएलियों के बीच इस संधि के बारे में, तो उन्होंने जाकर गिबोन पर हमला करने का फैसला किया। वह यहोशू 10 है। पहले छंद में आपने पाँच राजाओं के गठबंधन के बारे में पढ़ा: " अब यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ऐ और उसके राजा के साथ वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो और उसके साथ किया था । राजा, और गिबोन के लोगों ने इस्राएल के साथ शांति की संधि की थी और उनके पास रह रहे थे।” फिर पद 2 में कहा गया है कि वह Gibeonएक महत्वपूर्ण नगर था। यह ऐ से भी बड़ा था, इसके सभी लोग अच्छे योद्धा थे। " इसलिए अदोनी -सेदेक राजा ने Jerusalemहोहाम के राजा Hebron, पीराम ने यर्मूत के राजा , जाफिया ने राजा Lachishऔर दबीर ने एग्लोन के राजा से अपील की ।" उन्होंने उन पांच राजाओं को इकट्ठा किया और एक गठबंधन बनाया, और राजा ने Jerusalemकहा, " आओ और हमला करने में मेरी सहायता करो Gibeon, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों के साथ शांति स्थापित की है।" तो पद 5 के वे पाँच राजा सेना में शामिल हो गए और 5 के अंत में यह कहा गया कि उन्होंने इसके विरुद्ध अपनी सारी स्थिति संभाल ली Gibeonऔर उस पर हमला कर दिया।
 अब यहोशू और इस्राएलियों को परेशानी में डालता है, क्योंकि उन्होंने गिबोनियों के साथ एक संधि की थी और गिबोनियों ने बिल्कुल वही किया जो आप उनसे करने की उम्मीद करेंगे । श्लोक 6 कहता है, "तब गिबोनियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यह कहला भेजा, 'अपने सेवकों को मत छोड़ो। जल्दी से हमारे पास आओ और हमें बचाओ! हमारी सहायता करें, क्योंकि पहाड़ी देश के सभी एमोरी राजा हमारे विरुद्ध सेना में शामिल हो गए हैं।'' संधि में निस्संदेह एक सुरक्षा खंड था। इसलिए यहोशू ने वही किया जो संधि समझौते के लिए निस्संदेह आवश्यक था: उन्होंने गिलगाल से अपनी सेना के साथ मार्च किया, जिसमें सबसे अच्छे योद्धा भी शामिल थे, और प्रभु कहते हैं, “उनसे मत डरो; मैं ने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है, और उन में से एक भी तेरा साम्हना न कर सकेगा।

सी। सूर्य अभी भी खड़ा है अब मैं यहोशू 10:9-15 पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यह संभवतः पुराने नियम में सबसे अधिक बार चर्चा किए गए चमत्कारों में से एक है। पद 9 में आपने पढ़ा, “ गिलगाल से पूरी रात की यात्रा के बाद, यहोशू ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। यहोवा ने उन्हें पहिले ही भ्रम में डाल दिया Israel, और उस ने उनको बड़ी विजय से हरा दिया Gibeon। बेत-होरोन तक जाने वाले मार्ग पर उनका पीछा किया और Israelअजेका और मक्केदा तक उन्हें मार डाला । जब वे Israelबेतहोरोन से अजेका के मार्ग में आगे से भागे, तब यहोवा ने उन पर आकाश से बड़े बड़े ओले बरसाए, और जितने इस्राएलियोंकी तलवारोंसे मरे थे, उन से अधिक लोग ओलोंके कारण मरे। जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को उनके वश में कर दिया Israel, उस दिन यहोशू ने यहोवा के साम्हने कहा, Israel[यह वह चमत्कार है जिसने इतना ध्यान आकर्षित किया है]: 'हे सूर्य गिबोन के ऊपर स्थिर रह, हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, तू गिबोन के ऊपर स्थिर रह। Valley of Aijalon' इस प्रकार सूर्य रुक गया, और चंद्रमा रुक गया, जब तक कि राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं ले लिया, जैसा कि जशर की किताब में लिखा है । सूर्य आकाश के मध्य में रुक गया और लगभग पूरा दिन डूबने में विलंब हुआ। ऐसा कोई दिन पहले या बाद में कभी नहीं हुआ, जब यहोवा ने किसी मनुष्य की सुनी हो। निःसंदेह यहोवा किसके लिये लड़ रहा था Israel। [यहां आपके पास दिव्य योद्धा विषय है]। तब यहोशू सब लोगों समेत Israelगिलगाल की छावनी में लौट आया।”

उस संबंध में, सूर्य के स्थिर खड़े होने के वर्णन ने बहुत चर्चा आकर्षित की है। मुझे लगता है कि तीन बुनियादी दृष्टिकोण हैं जो यह व्याख्या करना चाहते हैं कि यहां क्या चल रहा है। मैं शीघ्रता से उनके माध्यम से जाना चाहूँगा।

1. तर्कवादी किंवदंती

पहली व्याख्या अधिकांश मुख्यधारा के बाइबिल विद्वानों के पास है, और आप इसे बड़ी संख्या में टिप्पणियों में पाएंगे। वे इसे एक ऐसे अंश के रूप में देखते हैं जिसे शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय हो। यह किंवदंती होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं होतीं। यह काफी हद तक तर्कसंगत प्रकार का दृष्टिकोण है जो विश्वदृष्टिकोण द्वारा अपनाया जाता है जो चीजों के प्राकृतिक क्रम में इस प्रकार के दैवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। इसलिए वे यहां दिए गए वर्णन को शाब्दिक समझेंगे, लेकिन कहेंगे कि यह सिर्फ किंवदंती है - गैर-ऐतिहासिक।

2. काव्यात्मक अभिव्यक्ति दूसरा दृष्टिकोण परिच्छेद की काव्यात्मक या गैर-शाब्दिक व्याख्या होगी। मैं उसके साथ एक *हेइल्सगेस्चिच्टे दृश्य, एक मुक्ति-इतिहास दृश्य* भी शामिल करूँगा । काव्यात्मक या *हेल्स्गेस्चिचे* -मोक्ष इतिहास। यदि आप इसे काव्यात्मक मानते हैं, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, तो छंद 12-13 को उन अभिव्यक्तियों के समान ही समझा जाता है जो आपको पुराने नियम में कहीं और मिलती हैं, जो पहाड़ियों और पहाड़ों के उछलने या पेड़ों के ताली बजाने का वर्णन करती हैं। या न्यायियों 5:20 पर विचार करें, जहाँ आपके पास सीसरा के विरुद्ध युद्ध का एक काव्यात्मक वर्णन है जिसमें यह कहा गया है कि सितारों ने सीसरा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। यहां तक कि कील जैसे टिप्पणीकार (कील और डेलिट्ज़ कमेंटरी श्रृंखला के, जो आम तौर पर एक विश्वसनीय रूढ़िवादी टिप्पणी है) इसे यह कहने के एक आलंकारिक तरीके के रूप में देखते हैं कि मदद के लिए जोशुआ की भगवान से प्रार्थना का उत्तर उसके सैनिकों में नए जोश के साथ दिया गया था, जो तब वे इतनी वीरता से लड़े कि उन्होंने एक दिन का काम आधे दिन में कर डाला। तो उन्हें ऐसा लगा कि दिन लम्बा हो गया है। आप इसे व्यक्तिपरक लम्बाई कह सकते हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि इसे आलंकारिक या काव्यात्मक रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
 यदि आप पृष्ठ 55 पर अपने उद्धरणों को देखें, तो केइल का एक पैराग्राफ है जहां वह कहता है, "यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह नहीं कहा गया है कि भगवान ने यहोशू के अनुरोध के लिए उस दिन को लगभग पूरा दिन बढ़ा दिया, या कि उसने बनाया सूरज लगभग पूरे दिन स्थिर रहा, लेकिन बस इतना ही कि भगवान ने यहोशू की आवाज सुनी। अर्थात्, उसने तब तक सूर्य को अस्त नहीं होने दिया जब तक कि Israelउसने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। यह भेद महत्व से रहित नहीं है। क्योंकि दिन का चमत्कारिक विस्तार न केवल होगा [इस पर ध्यान दें] यदि सूरज झुलस रहा हो या सूर्यास्त इस प्रकार हो कि ईश्वर की अनंत शक्ति से कई घंटे, 12 से 18 घंटे तक बढ़ सकते हैं, बल्कि तब भी जब यहोशू और समस्त इस्राएल को वह दिन चमत्कारिक ढंग से लम्बा प्रतीत हुआ। [क्यों?] क्योंकि पूरा किया गया कार्य इतना महान था कि इसे अलौकिक सहायता के बिना पूरा करने में लगभग दो दिन लगेंगे। देखिए, यह एक गैर-शाब्दिक व्यक्तिपरक लम्बाई है।
 नीचे जाने पर, आप देखेंगे कि वह कहता है, "इस्राएलियों के पास घड़ियाँ नहीं थीं, और युद्ध की उलझन के दौरान यह अत्यधिक संभावना नहीं थी कि यहोशू या संघर्ष में शामिल कोई भी व्यक्ति सूर्य की छाया और उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखेगा।" पता चला कि सूर्य वास्तव में स्थिर हो गया था।" इसलिए उनका कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में इस्राएलियों के लिए यह तय करना काफी असंभव है कि क्या यह वास्तविकता थी या केवल उनकी अपनी कल्पना में था कि दिन दूसरों की तुलना में लंबा था। फिर वह अंतिम वक्तव्य देता है: "इसमें हमारे सामने इन छंदों में काव्यात्मक चरित्र को जोड़ा जाना चाहिए।" जहां तक उनके साहित्यिक रूप का संबंध है, वे दो छंद (12-13) हिब्रू कविता हैं, और आप काव्यात्मक रूप की समानता देख सकते हैं।

तो यह काव्यात्मक दृष्टिकोण है जिसे मैं *हेल्सगेस्चिचटे* या मोक्ष इतिहास दृष्टिकोण से जोड़ रहा हूं। यह आज मुख्यधारा की काफी संख्या में टिप्पणीकारों में आम बात है जो इन ऐतिहासिक पुस्तकों को इतिहास से अधिक धर्मशास्त्र मानते हैं। स्टर्नगेल नाम के जर्मन विद्वान जैसे किसी व्यक्ति का कहना है, "यह एक ऐसी कहानी है जो धार्मिक विश्वासों के आधार पर बताई गई है Israelकि विजय के समय भगवान ने अपने लोगों की मदद की थी। Israelउन्हें विश्वास था कि यहोवा उन्हें भूमि जीतने में मदद कर रहे थे और उन्होंने इस प्रकार की कहानियों में उस विश्वास को व्यक्त किया। इसलिए इस तरह की कहानियाँ और इसे पार करना आस्था Jordanके गवाह के रूप में महत्वपूर्ण हैं Israel, लेकिन वास्तविक इतिहास में वास्तव में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें बताने के मामले में वे बेकार हैं।
 अब आप उस दृष्टिकोण को पहचान सकते हैं यदि आप में से किसी के पास बाइबिल इतिहास का फाउंडेशन पाठ्यक्रम है जहां मैंने गेरहार्ड वॉन रेड के विचारों, उनके *पुराने नियम के धर्मशास्त्र* और पेंटाटेच की ऐतिहासिक सामग्री के चरित्र के बारे में उनकी चर्चा के बारे में बात की थी। इन ऐतिहासिक पुस्तकों का. वॉन रैड का कहना है कि ये कहानियाँ लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति हैं Israelऔर ये उनके विश्वास की रचना हैं। Israelपरमेश्वर ने जो कुछ किया उसके बारे में बोलकर अपना विश्वास प्रकट किया। उनका कहना है कि इस तरह के इकबालिया इतिहास का वास्तव में जो हुआ उसके *इतिहास से बहुत कम या कोई लेना-देना नहीं है।* अब, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है; मैं यहां विवरण में जाने के लिए बहुत समय नहीं ले सकता, लेकिन अगर यह कहानी और साथ ही दैवीय हस्तक्षेप की अन्य समान कहानियां - पलायन पार करना, जॉर्डन पार करना, या यह लड़ाई जैसी चमत्कारी घटनाएं - सिर्फ अभिव्यक्ति हैं इज़राइल का विश्वास, मुझे ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि विश्वास और इतिहास के बीच का संबंध उलटा है। बाइबिल के दृष्टिकोण से, इतिहास आस्था का आधार है। विश्वास उस बात की प्रतिक्रिया है जो ईश्वर इतिहास में कहता और करता है। यह दूसरा तरीका नहीं है. आस्था इतिहास नहीं रचती. आस्था इतिहास में ईश्वर के कृत्यों में निहित और पोषित होती है।
 तो अंततः मुझे लगता है कि Israelभगवान की शक्ति और इतिहास में उनकी गतिविधि के बारे में धार्मिक दृढ़ विश्वास वास्तव में हमारे से अलग नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने इतिहास में वचन और कर्म से क्या किया है। यदि वे शब्द और कार्य केवल Israelकिसी के विश्वास या प्रारंभिक चर्च के विश्वास की अभिव्यक्ति हैं (और हम अक्सर ईश्वरीय हस्तक्षेप के नए नियम के खातों में एक समान स्थिति में आते हैं), तो वह आधार जिस पर Israelउसका विश्वास और हमारा विश्वास है जमींदोज नष्ट हो गया है. इसलिए मुझे लगता है कि इसे केवल इज़राइल के विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में *हेइल्सगेशिचटे* प्रकार के धार्मिक निर्माण तक सीमित करना, जिसका वास्तव में जो हुआ उससे कोई लेना-देना नहीं है, एक खतरनाक स्थिति है।
 वे दो दृष्टिकोण हैं: एक इन छंदों के लिए तर्कसंगत पौराणिक प्रकार की व्याख्या है। दूसरा काव्यात्मक या *हेइल्सगेस्चिथे* या मोक्ष इतिहास दृष्टिकोण है।

3. शाब्दिक स्पष्टीकरण [प्रकाश अपवर्तन या विस्तारित अंधकार] तीसरा दृष्टिकोण एक शाब्दिक और ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय दृष्टिकोण होगा, जो मानता है कि यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में हुआ था। लेकिन वहां भी एक व्याख्यात्मक प्रश्न उठता है: यहोशू ने क्या मांगा? क्या यहोशू ने राजाओं के इस गठबंधन पर हमला करने और उसे हराने के लिए प्रकाश को लम्बा करने के लिए कहा था? या, क्या उसने अंधकार को बढ़ाने के लिए कहा था? दूसरे शब्दों में, क्या वह दुश्मन को हराने के लिए अधिक दिन की रोशनी चाहता था, या क्या वह अंधेरे की आड़ में सेनाओं के इस गठबंधन को हराने के लिए सूरज की गर्मी से राहत चाहता था? आम तौर पर, इसे स्वाभाविक रूप से प्रकाश की लम्बाई के रूप में समझा जाता है; यह एक लंबा दिन है, सूरज अभी भी खड़ा है Gibeon, और यदि यह अभी भी खड़ा है तो यह आगे नहीं बढ़ रहा है और यह एक लंबा दिन बना देगा। यदि आप उस समझ को लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं , "अच्छा, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है?" तो मेरे सामने दो स्पष्टीकरण आये हैं। एक तरीका यह है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर और चंद्रमा को अपनी कक्षा में घूमने से रोका जाए। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है। यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो ऐसा स्वरूप देती है, और निश्चित रूप से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। लेकिन यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की समाप्ति होगी, और चंद्रमा की अपनी कक्षा में समाप्ति होगी। अत: जैसा कि पाठ में कहा गया है, सूर्य स्थिर रहा और चंद्रमा स्थिर रहा। भला, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मुझे नहीं लगता कि आप यह कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सका; दैवीय शक्ति निश्चित रूप से ऐसा कुछ उत्पन्न कर सकती है।
 लेकिन अन्य लोग इसे अलग तरीके से समझाते हैं और कहते हैं कि इस चमत्कार में प्रकाश के अपवर्तन का कुछ चमत्कार शामिल है, जिससे ऐसा *प्रतीत होता है* कि सूर्य और चंद्रमा अपने सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं चले; वे आगे बढ़ते रहे होंगे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का एक चमत्कार था। खगोलविदों का कहना है कि हर दिन जब आप सूर्य को अस्त होते देखते हैं तो आप वास्तव में सूर्य को प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्षितिज से नीचे जाने के चार सेकंड बाद देख सकते हैं क्योंकि यह वायुमंडल से टकराता है और प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। मुझे यकीन नहीं है कि आप वास्तव में यह तय कर सकते हैं कि दैवीय क्रिया के कारण कौन सा तंत्र था, लेकिन यह प्रकाश का प्रसार था।

 लेकिन एक और दृष्टिकोण है जो कहता है, "नहीं, यह प्रकाश का लम्बा होना नहीं बल्कि अंधकार का लम्बा होना था।" पृष्ठ 54 पर आपके उद्धरणों में न्यू बाइबल कमेंटरी, संशोधित संस्करण में एचबी ब्लेयर और जोशुआ पर उनकी टिप्पणी का एक लंबा पैराग्राफ है। मैं उस अनुच्छेद को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इन छंदों की ब्लेयर की व्याख्या के मूल विचारों पर विचार करना चाहता हूँ। वह बताते हैं कि जोशुआ की प्रार्थना गिलगाल से पूरी रात की यात्रा के बाद सुबह के समय की गई थी। यहोशू ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इसलिए वह रात भर अपनी सेनाएं भेज रहा है। आपने यहोशू 10:12 में पढ़ा कि "सूरज गिबोन पर और चन्द्रमा आकाश पर ठहरा valley of Aijalon।" यदि आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि गिबोन यहाँ है और valley of Aijalonपश्चिम की ओर है। श्लोक 12 में आपने पढ़ा, "सूरज Gibeonपूर्व की ओर स्थिर खड़ा था", इसलिए सूरज उग रहा है। " एजालोन के ऊपर चंद्रमा " - चंद्रमा पश्चिम की ओर है। तो ऐसा लगता है कि यह सुबह का समय है। अब इसे ध्यान में रखते हुए, ब्लेयर सुझाव देते हैं कि जब आप कविता 12 में पढ़ते हैं, "सूरज, अभी भी खड़ा हो Gibeon" और कविता 13 में "तो सूरज अभी भी खड़ा था," दोनों मामलों में हिब्रू क्रिया *डोम है । डोम* का मूल अर्थ "चुप रहना" या "बंद करना" है। तो, आप इसका अनुवाद कर सकते हैं: "सूरज, रुक जाओ Gibeon," और श्लोक 13 में, "तो सूरज रुक गया" के बजाय "अभी भी खड़ा हो गया"; उसने चमकना बंद कर दिया, चमकना बंद कर दिया।
 आयत 13 में जहाँ आपने पढ़ा "चाँद रुक गया" और साथ ही वाक्यांश "सूरज रुका हुआ" पढ़ा, ये दोनों शब्द हिब्रू में *अमाद हैं, जिसका अर्थ है "खड़ा होना।" हालाँकि, यदि आप अमाद* के सभी उपयोगों को देखें , तो इसका अर्थ कभी-कभी "बंद करना" होता है। 2 राजा 4:6 और योना 1:15 देखें। आइए 2 राजा 4:6 की पृष्ठभूमि जानें: यह भविष्यवक्ताओं की एक मंडली के एक सदस्य की पत्नियों में से एक है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और एक लेनदार भुगतान के बदले इस महिला के दो लड़कों को दास के रूप में लेने आ रहा था। वह एलियाह को बुलाती है और कहती है, "मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसका भुगतान नहीं कर सकती, मेरे पास थोड़ा तेल है," एलियाह पद 3 में कहती है, "' चारों ओर जाओ और अपने सभी पड़ोसियों से खाली जार मांगो। बस कुछ के लिए मत पूछो. तब भीतर जाओ और अपने और अपने पुत्रों के पीछे का दरवाजा बंद कर लो। सभी मर्तबानों में तेल डालो और जैसे ही हर एक मर्तबान भर जाए, उसे एक तरफ रख दो।' उसने उसे छोड़ दिया और बाद में अपने और अपने बेटे के पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वे उसके पास घड़े ले आये और वह डालती रही। जब सारे घड़े भर गए, तो उसने अपने बेटे से कहा, 'मेरे लिए एक और ले आओ।' लेकिन उसने उत्तर दिया, 'एक भी जार नहीं बचा है।'" फिर आपने वाक्यांश पढ़ा, "तब तेल बहना बंद हो गया।" "बहना बंद हो गया" *अमाद है* : तेल बंद हो गया। यह वही शब्द है, *अमाद । यह अमाद* का सामान्य अर्थ नहीं है *,* लेकिन इसमें "समाप्त" का भाव हो सकता है। योना 1:15 में, जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया, तो आप पढ़ते हैं, "उन्होंने योना को पकड़ लिया, उसे पानी में फेंक दिया और उफनता समुद्र शांत हो गया।" "शांत हो गया" एनआईवी अनुवाद है, लेकिन यह कहता है, "समुद्र खड़ा हो गया" - *आमद* - यह अपने उग्र रूप से बंद हो गया। तो यह उन वाक्यांशों का अनुवाद करने का एक संभावित तरीका है।
 लेकिन फिर श्लोक 13 के अंत में आपके पास यह वाक्यांश भी है, "सूरज ने लगभग पूरे दिन अस्त होने में जल्दबाजी नहीं की" - अस्त होने के लिए। यदि आप हिब्रू में "नीचे जाने के लिए" को देखते हैं, तो यह *लेबो है* । आप इसे "आना या प्रवेश करना" के रूप में पहचानते हैं। जब सूर्य के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है अस्त होना या डूब जाना। हालाँकि, वहाँ नीचे एक नोट है: “या तो *यात्सा* या *ज़ारक* आमतौर पर सूर्योदय के विचार को व्यक्त करते हैं। हालाँकि, यशायाह 60:1 में, 'उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है,' 'प्रकाश आ गया है' *बो ' है* ; और 'भगवान की महिमा बढ़ गई है', वह *ज़ारक बो* के समानांतर है *'।* यह तर्क देना संभव है कि ये प्रकाश के आने और सूर्य के उगने पर लागू हो सकते हैं। जहाँ तक आयत 13 में दूसरे वाक्यांश का सवाल है, "लगभग एक पूरा दिन," यह *कुंजी है तमीम* । *कीओम* "एक दिन की तरह" है। *तमीम* पूर्ण या समाप्त का विचार है। तो आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, "लगभग एक पूरा दिन।" लेकिन ब्लेयर का सुझाव है कि इसका अनुवाद "जब दिन पूरा हो जाए" के रूप में किया जाए। तो, आप तब कहेंगे, "सूरज ने इतनी जल्दी नहीं उगने की जितनी जल्दी दिन ढलने पर की," या दूसरे शब्दों में, जैसे कि जब अंधेरा हो गया हो। “सूरज ने आकाश के बीच में चमकना बन्द कर दिया, और निकलने में शीघ्रता न की, यहां तक कि दिन ढल गया।”

 वन्नॉय का विश्लेषण

मुझे लगता है कि आप यह कहने के लिए एक उचित मामला बना सकते हैं कि यहोशू ने जो प्रार्थना की वह प्रकाश की समाप्ति थी। इसे संदर्भ में वापस रखें: आपने कविता 9 में पूरी रात के मार्च के बारे में पढ़ा, और फिर कविता 11 में आपने पढ़ा, "प्रभु ने बड़े-बड़े ओले फेंके, और इस गठबंधन सेना की तलवार की तुलना में ओलों के पत्थरों से अधिक मृत्यु हुई।" इस्राएलियों।” तो आप समझेंगे कि यहोशू रात में वहाँ आ रहा है, फिर एक तूफ़ान आएगा, अँधेरा लम्बा हो जाएगा, ओलों से कई सैनिक मारे जाएँगे, और आपके पास प्रकाश की लम्बाई के बजाय अँधेरा ही लम्बा हो जाएगा। यह अभी भी दैवीय हस्तक्षेप है, और प्रभु जीत दिलाते हैं।
 आपने श्लोक 13 के अंत में पढ़ा, "निश्चय ही प्रभु किसके लिए लड़ रहा था Israel।" मैं कहूंगा कि इसे बाद में पढ़ना कुछ मायनों में प्रकाश की लम्बाई की तुलना में रात और तूफान के पूरे संदर्भ के साथ अधिक न्याय करता है। लेकिन दूसरी ओर, इनमें से कई शब्दों को पढ़ने का यह एक असामान्य तरीका है; यह संभव है, लेकिन इसे पढ़ने का यह सबसे स्पष्ट तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस तरह से पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने Israelजीत दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया।

डी। 5 राजाओं की हार
 ठीक है, जिस जीत के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं वह "दक्षिणी अभियान: जोशुआ 9-10" शीर्षक के अंतर्गत है। उस जीत ने उस चीज़ का उद्घाटन किया जिसे आप "दक्षिणी अभियान" कह सकते हैं। आपने यहोशू 10:16 में पढ़ा कि यहोशू और इस्राएलियों के हमले के बाद पांच राजा भाग गए, और वे मक्केदा में एक गुफा में छिप गए - यह पिछले मानचित्र पर है, 48। किसी भी स्थिति में, वे उस गुफा में छिप गए , और जब यहोशू ने इसके बारे में सुना, उसने श्लोक 17 में कहा, "गुफा के मुंह तक बड़ी चट्टानों को लुढ़काओ, इसकी रक्षा के लिए कुछ लोगों को वहां रखो, लेकिन अपने दुश्मन का पीछा करना बंद मत करो।" इसलिए उन्होंने सेना का पीछा किया और फिर उस गुफा में लौट आये। श्लोक 22 में यहोशू ने पाँचों राजाओं को बाहर निकाला, और फिर श्लोक 26 में आपने पढ़ा कि यहोशू ने राजाओं को मारा और मार डाला और उन्हें पाँच पेड़ों पर लटका दिया।

 तो, आपने यहोशू 10:26 में पढ़ा, "यहोशू ने राजाओं को मारा और मार डाला और उन्हें पाँच पेड़ों पर लटका दिया... सूर्यास्त के समय उन्हें उतार दिया गया और गुफा के मुँह पर बड़ी चट्टानें रख दीं जो आज तक वहाँ हैं।" वहाँ एक और स्मारक या स्मारक है, चट्टानें जो "आज तक" प्रभु द्वारा इन पाँच राजाओं पर विजय दिलाने की याद दिलाती हैं।
 यहोशू 10:29 से अध्याय के अंत तक, आपने उन शहरों के बारे में पढ़ा जिन्हें यहोशू ने दक्षिणी भाग में ले लिया था land of Canaan। आप श्लोक 32 में देखेंगे कि प्रभु ने लाकीश को इस्राएल को सौंप दिया, यहोशू ने इसे ले लिया, और श्लोक 33 कहता है, " इस बीच, गेजेर का राजा होराम लाकीश की मदद करने के लिए आया था, लेकिन यहोशू ने उसे और उसकी सेना को तब तक हरा दिया जब तक कि कोई भी जीवित नहीं बचा। छोड़ दिया ।" श्लोक 34 में वे एग्लोन की ओर बढ़े , उस पर आक्रमण किया और उसमें मौजूद सभी लोगों को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे उन्होंने वहां किया था Lachish। पद 36 में वे एग्लोन से गए Hebron, उस पर आक्रमण किया, और नगर पर कब्ज़ा कर लिया। आयत 38 में उन्होंने दबीर पर हमला किया , शहर को उसके राजा और उसके नागरिकों सहित ले लिया और उन्हें तलवार से मार डाला। उन्होंने दबीर और उसके राजाओं के साथ वैसा ही किया जैसा उन्होंने अन्य राजाओं के साथ किया था। तो कनान के उस दक्षिणी क्षेत्र में उन्होंने एक के बाद एक शहर ले लिए, और आपको श्लोक 40 और निम्नलिखित में एक सारांश मिलता है: " इस प्रकार यहोशू ने पहाड़ी देश, पश्चिमी तलहटी और पहाड़ी ढलानों सहित पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया।" Negevउनके राजा. उसने कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं छोड़ा। उसने उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार जीवित थे। ” फिर श्लोक 41 में उस क्षेत्र की सीमाओं का वर्णन है जिसे यहोशू ने लिया था: " यहोशू ने कादेशबर्ने से लेकर Gazaके पूरे क्षेत्र Goshenतक उन्हें अपने अधीन कर लिया Gibeon।" तो आपको चार कस्बों का उल्लेख मिलता है। मैं सोचता हूं कि कादेश बर्निया दक्षिणी सीमा है। बाद में, "डैन टू Beersheba" सबसे उत्तरी से दक्षिणी शहर था land of Israel। कादेश बरनिया से लगभग 80 किलोमीटर (लगभग 50 मील) दक्षिण में है Beersheba। Gazaतट पर पश्चिम में वह दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ वह आज भी है। पुराने नियम के काल में पलिश्ती वहाँ थे।
 उनके पास दक्षिण था, उनके पास पश्चिम था। इससे Goshenआपको भ्रमित नहीं होना चाहिए - यह मिस्र का गोशेन नहीं है, बल्कि Goshenपहाड़ी देश है Judah। बाद में यहोशू की पुस्तक में जनजातीय सीमाओं का वर्णन किया गया है, यदि आप यहोशू 11:16 और 15:51 में देखें। यहोशू 15:51 को देखें: "पहाड़ी देश में बहुत से नगर... Goshenऔर Holonगिलोह — ग्यारह नगर और उनके गांव।" यह उस गोत्र की विरासत के अंतर्गत है Judahजो श्लोक 20 से शुरू होता है। की विरासत में Judahवह भी शामिल है Goshen। अधिकांश का कहना है कि यह Goshenदक्षिण के Jerusalemपहाड़ी देश में था Judah, शायद पूर्वी में Negev। तो यह संभवतः एक पूर्वी बिंदु है, और फिर उत्तरी मोर्चा Gibeonश्लोक 8 पर होगा। यह उस क्षेत्र के एक प्रकार के चक्र का पता लगाता है जिसे जोशुआ ने उस दक्षिणी अभियान में लिया था।

5. उत्तरी अभियान - यहोशू 11:1-20 [घोड़ों और रथों पर] आइए 5 पर चलते हैं, जो "उत्तरी अभियान: यहोशू 11:1-20" है। अध्याय 11 में सेनाओं का एक और गठबंधन है। आपने पढ़ा, " जब हासोर के राजा याबीन ने यह सुना, तो उसने मादोन के राजा योबाब , शिम्रोन और अक्शाप के राजाओं , और उत्तरी राजाओं के पास, जो पहाड़ों में, किन्नरेत के दक्षिण में अराबा में रहते थे, सन्देश भेजा [अर्थात् गलील सागर क्षेत्र], पश्चिमी तलहटी में और नेपोथ में पश्चिम में दोर , पूर्व और पश्चिम में कनानियों तक; पहाड़ी देश में एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और यबूसियों को; और हेर्मोन के नीचे मिस्पा के क्षेत्र में हिव्वियों को। [तो आपके पास उत्तर से ये सभी लोग हैं।] वे अपने सभी सैनिकों और बड़ी संख्या में घोड़ों और रथों के साथ बाहर आए - एक विशाल सेना, जो समुद्र के किनारे रेत के समान असंख्य थी। इन सभी राजाओं ने एकजुट होकर लड़ने के लिए मेरोम के जल क्षेत्र में एक साथ डेरा डाला Israel। तो यहाँ उत्तर में सेनाओं का एक और मजबूत गठबंधन है, और प्रभु यहोशू से क्या कहते हैं? वह पद 6 है: "उनसे मत डरो [चाहे वह समुद्र के किनारे की रेत जितनी असंख्य हो!], क्योंकि कल इसी समय तक मैं उन सब को उनके वश में कर दूँगा। Israel"
 तब हमें यह दिलचस्प अतिरिक्त कथन मिलता है: " आपको उनके घोड़ों की हड्डियाँ काटनी होंगी और उनके रथों को जलाना होगा ।" अब वह वहां क्यों है? अक्सर जब आप युद्ध करते हैं तो विजेता पराजित शत्रु के हथियार ले लेता है और उनका स्वयं उपयोग करता है। परन्तु यहोवा ने यहोशू से कहा, उनके घोड़ों को मत छीन ले, वरन उन्हें निकम्मा कर दे, उनकी हड्डियां काट दे, और उनके रथों को जला दे। मुझे लगता है कि यहां जो कुछ चल रहा है वह एक सिद्धांत है जिसे आप पुराने नियम में कहीं और पाते हैं। यदि आप भजन 20 की आयत 7 को देखें, तो आप पढ़ते हैं, “कुछ लोग रथों पर भरोसा रखते हैं, और कुछ घोड़ों पर, परन्तु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हैं। वे घुटनों के बल बैठेंगे और गिरेंगे, लेकिन हम उठेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे।”
 यह दिलचस्प है कि जब आप 2 शमूएल 8 में दाऊद के समय में पहुँचते हैं, जहाँ दाऊद ने अपनी विजयों को सूचीबद्ध किया है, तो आप 2 शमूएल 8:4 में पाते हैं, "दाऊद ने उसके एक हजार रथों, सात हजार सारथियों और बीस हजार पैदल सैनिकों को पकड़ लिया। ” अब अगले कथन पर ध्यान दें: "उसने रथ के सौ घोड़ों को छोड़कर बाकी सभी घोड़ों की टांगें काट दीं।" इसलिए उसने मूलतः वही किया जो यहोशू ने किया, सिवाय इसके कि उसने उनमें से सौ को अपने पास रख लिया। जब आप 2 शमूएल 15:1 पर पहुँचते हैं, जब अबशालोम दाऊद को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है, तो अबशालोम क्या करता है? अबशालोम ने “अपने लिये एक रथ, घोड़े, और अपने आगे आगे चलने के लिये पचास पुरूष इकट्ठे किए।” राजा की भूमिका के बारे में उनका एक अलग विचार था। 1 राजा 4:26 में आप सुलैमान के समय तक पहुँचते हैं, और सुलैमान रथों और घोड़ों के साथ क्या करता है? सुलैमान के पास रथ के घोड़ों के लिये चार हजार थान और बारह हजार घोड़े थे। आप यहोशू के समय से प्रगति देख रहे हैं, सभी घोड़ों की कमर टूट रही है; फिर जब राज्य दृढ़ हुआ, तब दाऊद के पास सौ, और सुलैमान के पास बारह हजार घोड़े हो गए।
 तब आप यशायाह की पुस्तक में पहुँचेंगे। यशायाह 2:7 में वह कहता है Israel, “ उनका देश चाँदी और सोने से भरपूर है; उनके ख़ज़ानों का कोई अंत नहीं है। उनका देश घोड़ों से भरा है; उनके रथों का कोई अंत नहीं है. उनका देश मूर्तियों से भरा है; वे अपने हाथ की कारीगरी, और अपनी अंगुलियों के काम के आगे दण्डवत् करते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नीचा किया जाएगा और मनुष्यजाति को नीचा किया जाएगा—उन्हें क्षमा मत करो... अभिमानी मनुष्य की आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का अभिमान नीचा किया जाएगा; उस दिन केवल यहोवा ही महान् होगा। सर्वशक्तिमान यहोवा ने सब अभिमानियों और ऊँचे लोगों के लिये, अर्थात् सब ऊँचे लोगों के लिये एक दिन निश्चित किया है (और वे नीचा किये जाएँगे)। यशायाह 31:1 पर जाएँ : “हाय उन पर जो सहायता के लिये मिस्र को जाते हैं, जो घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, जो अपने रथों की बहुतायत और अपने सवारों की बड़ी ताकत पर भरोसा रखते हैं, परन्तु पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते इस्राएल के, या यहोवा से सहायता मांगो।” यह मुद्दा है, और इसे यहीं उठाया गया है जैसे कि Israelलेना शुरू होता है land of Canaan।

 मुझे नहीं लगता कि धन में कुछ भी गलत है *,* लेकिन मुझे लगता है कि सुलैमान ने भगवान पर भरोसा करने की तुलना में अपनी सैन्य मशीनरी, अपने हथियारों और अपनी सेना के आकार पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। अंततः 1 राजा 11 में उसका हृदय प्रभु से विमुख हो गया। 1 राजा 11:4 कहता है, " जैसे-जैसे सुलैमान बूढ़ा होता गया, उसकी पत्नियों ने उसका हृदय दूसरे देवताओं की ओर मोड़ दिया, और उसका हृदय अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहा, जैसे कि उसका पिता दाऊद का हृदय था।” और पद 9 कहता है, " यहोवा सुलैमान पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसका मन यहोवा से फिर गया था।" मुझे ऐसा लगता है कि धन अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है, और प्रभु ने सुलैमान को धन का आशीर्वाद दिया; लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा यह था कि सोलोमन सुरक्षा की तलाश में था। क्या वह प्रभु के वचनों, अनुबंध की मांगों के प्रति आज्ञाकारी होकर सुरक्षा पाने का प्रयास कर रहा था, या वह बस अपनी सैन्य शक्ति में अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा था?

 तो आपने यहोशू 11:8 में पढ़ा कि प्रभु ने विजय दी। उन्होंने उन्हें हरा दिया, उनका पीछा किया, और फिर आपने पद 9 में पढ़ा कि यहोशू ने वही किया जो प्रभु ने कहा था। उसने उनके घोड़ों की हड्डियाँ काट डालीं और उनके रथ जला दिये। उसने उनमें से कुछ भी नहीं रखा। फिर यह पढ़ता है कि उसने उत्तर में वह सारा क्षेत्र ले लिया, और श्लोक 16 में सारांश शुरू होता है: " इसलिए यहोशू ने यह पूरी भूमि ले ली: पहाड़ी देश, सारा नेगेव, गोशेन का पूरा क्षेत्र, पश्चिमी तलहटी, अराबा और इस्राएल के पहाड़ों को उनकी तलहटी समेत...उसने उनके सभी राजाओं को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया... गिबोन में रहने वालों को छोड़कर, किसी भी शहर ने इस्राएलियों के साथ शांति की संधि नहीं की। फिर आप कविता 20 में पढ़ते हैं, "क्योंकि यह प्रभु ही था जिसने उनके विरुद्ध जाने के लिए उनके हृदयों को कठोर कर दिया Israel, ताकि वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दें, और उन्हें बिना किसी दया के नष्ट कर दें, जैसा कि प्रभु ने मूसा से कहा था।" फिर आप श्लोक 23 में पढ़ते हैं, "अतः यहोशू ने सारी भूमि ले ली, जैसा कि यहोवा ने मूसा को निर्देश दिया था, और उसने इसे Israelउनके गोत्रों के भागों के अनुसार विरासत के रूप में दे दिया।"

6. डेविड हॉवर्ड द्वारा जोशुआ का धर्मशास्त्र 1-6 न्यू अमेरिकन कमेंटरी श्रृंखला में डेविड हॉवर्ड द्वारा जोशुआ पर काफी लंबी टिप्पणी है। वह जोशुआ 6-12 के धर्मशास्त्र पर टिप्पणी करते हुए कुछ दिलचस्प बयान देते हैं, जिन अंशों को हम अभी देख रहे हैं। मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं . यह आपके उद्धरणों में नहीं है, लेकिन यह न्यू अमेरिकन कमेंट्री श्रृंखला में जोशुआ पर डेविड हॉवर्ड की टिप्पणी के पृष्ठ 287 पर है। वह टिप्पणी करते हैं, “ Israelभगवान की उनके बीच उपस्थिति और उनके सामने आए बिना भूमि नहीं ले सकते। उसने यहोशू और लोगों को बार-बार याद दिलाया कि वह उनके साथ है और उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उनके लिए लड़ेगा। प्रत्येक सैन्य मुठभेड़ में, परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय प्रदान की। ऐ, गिबोन और मेरोम की सीमाओं पर प्रमुख मुठभेड़ों में Jericho, पाठ इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करता है कि भगवान ने किसके लिए लड़ाई लड़ी Israel, और उसने दुश्मनों को Israelउसके हाथों में दे दिया। अध्याय 10 में छोटी मुठभेड़ों में जीते गए अधिकांश शहरों के लिए भी यही कहा गया है। इस्राएलियों ने एक बार भी अपनी बेहतर सैन्य शक्ति के कारण जीत हासिल नहीं की। अधिकांश मामलों में यह ऐसा था मानो इस्राएलियों को केवल पीछे खड़े होकर अपनी ओर से कार्य करते हुए परमेश्वर को देखना था।” तो वह आगे कहते हैं, "शत्रु के विरुद्ध इन मामलों में केवल ईश्वर और ईश्वर ही विजयी थे।"

7. जोशुआ की भूमि पर विजय

जोशुआ के बारे में हमारी चर्चा की शुरुआत में, मैंने इस बात पर जोर दिया कि विषयों में से एक यह था कि प्रभु ने land of Canaanअपने लोगों को क्या दिया था। तो आपको अध्याय 11 के अंत में विजय का सारांश मिलेगा। हम श्लोक 23 पढ़ते हैं, "यहोशू ने पूरी भूमि पर अधिकार कर लिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को निर्देशित किया था।"
 लेकिन फिर आप अध्याय 12 की ओर मुड़ते हैं जहां आपको उन सभी शहरों और राजाओं की सूची मिलती है जिन्हें यहोशू ने लिया था। यदि आप अध्याय 13 की ओर मुड़ते हैं, तो आप कविता 1 में पढ़ते हैं, "जब यहोशू बूढ़ा हो गया और उसकी उम्र काफी बढ़ गई, तो प्रभु ने उससे कहा, 'तुम बहुत बूढ़े हो, और अभी भी जमीन के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना बाकी है। यह वह भूमि है जो बची हुई है…” और आपके पास स्थानों की एक सूची है। आप यहोशू 13:1, "अभी भी बहुत बड़े क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना बाकी है," को 11:23 के साथ कैसे कहते हैं, "यहोशू ने पूरी भूमि ले ली, जैसा कि प्रभु ने निर्देश दिया था"? कुछ लोग इसे स्पष्ट विरोधाभास के रूप में देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, उस दक्षिणी अभियान और उस उत्तरी अभियान में जो हुआ वह यह है कि जोशुआ पहले दक्षिण में गया और कई प्रमुख शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और कनानी प्रतिरोध को तोड़ दिया। फिर उसने उत्तर में भी वही किया, राजाओं के उस गठबंधन को हरा दिया और उत्तर में विरोध करने की इच्छा को तोड़ दिया। लेकिन जब जनजातीय संपत्तियों का वर्णन किया गया था और प्रत्येक जनजाति वास्तव में बसने और उन्हें दिए गए क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए गई थी, तो उन्हें विजय पूरी करनी थी। जब आप न्यायाधीश 1 के पास पहुँचते हैं, तो आप पाते हैं कि प्रत्येक जनजाति को अपने क्षेत्र में जाना था और विजय पूरी करनी थी, और उनमें से कुछ ने - वास्तव में, उनमें से अधिकांश ने - ऐसा नहीं किया। यहीं पर आपको न्यायाधीशों की पुस्तक में वर्णित परिणाम मिलते हैं।
 आइए नजर डालते हैं हाल ही में युद्ध की स्थिति पर Iraq. आपका प्रारंभिक तेज़ अभियान दक्षिण से लेकर इराकी सेना तक गया और उसे हरा दिया। Bagdadवह इन तीव्र अभियानों में से एक था। लेकिन इसके बाद, अब बड़े युद्ध अभियानों के साथ, उन्हें सभी कस्बों और गांवों पर कब्ज़ा और नियंत्रण करना पड़ा, जिसमें बहुत अधिक समय लगा। मुझे ऐसा लगता है कि Israelविजय और निपटान में भी ऐसी ही स्थिति है Canaan।

डी. भूमि का विभाजन - यहोशू 13-22 डी. आपकी रूपरेखा पर "भूमि का विभाजन: यहोशू 13-22" है। मैं अध्याय 13-22 नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। यह ऐसी सामग्री है जिसे पढ़ने और रुचि बनाए रखने में आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अधिकांशतः यह शहरों या कस्बों की सूची है। वे कस्बे प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र की सीमा में हैं। अब जोशुआ का यह खंड उन लोगों के लिए बहुत रुचिकर है जो ऐतिहासिक भूगोल में रुचि रखते हैं, जो इन स्थलों का पता लगाना चाहते हैं और स्थानों की इन सभी सूचियों के साथ सीमाओं का वर्णन करना चाहते हैं। निःसंदेह आप साइट पहचान के मुद्दों में फंस जाते हैं, और इसका मतलब है कि यदि आप एटलस की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि सीमाएं थोड़ी भिन्न हैं। अध्याय 13-22 में आपके पास यही है।

1. शीलो में तम्बू का स्थान

 मैं आपका ध्यान एक अन्य चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका उल्लेख इस खंड में किया गया है। एक विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है तम्बू का स्थान। आप यहोशू 18:1 में भाग के मध्य में पढ़ते हैं, " इस्राएलियों की सारी सभा ने इकट्ठे होकर Shilohवहां मिलाप का तम्बू खड़ा किया।" देश उनके नियंत्रण में आ गया, लेकिन अभी भी सात इस्राएली जनजातियाँ थीं जिन्हें अभी तक अपनी विरासत नहीं मिली थी । इसलिए तम्बू शीलो में स्थित होना था और यह Shilohन्यायाधीशों के काल से लेकर शमूएल के समय तक वहीं बना रहा। तुम्हें स्मरण है कि एली और शमूएल के समय में पलिश्तियों ने आक्रमण करके सन्दूक पर कब्ज़ा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया । Shilohतो शुरू में सन्दूक को शीलो में रखा गया था, और फिर अध्याय 22 में आपके पास ट्रांसजॉर्डन (रूबेन, गाद और मनश्शे की आधी जनजाति) के लोग हैं जो विजय पर गए थे और Israelउस क्षेत्र में बसने के लिए वापस चले गए। इसलिए मैं यहोशू 13-22 में भूमि के विभाजन पर अनुभाग के बारे में बस वे दो टिप्पणियाँ करना चाहता था।

ई. "जोशुआ के अंतिम दिन - जोशुआ 23-24 टी हैट हमें ई. पर लाता है। "यहोशू के अंतिम दिन: जोशुआ 23-24।" अध्याय 23 की शुरुआत में आपने पढ़ा, " बहुत समय बीत जाने के बाद और यहोवा ने इस्राएल को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, यहोशू, जो तब तक बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो गया था, उसने सारे इस्राएल को बुलाया - उनके पुरनियों, नेताओं, न्यायाधीशों और अधिकारियों ने उनसे कहा, 'मैं बूढ़ा हूं और उम्र में काफी आगे हूं। तुमने स्वयं वह सब कुछ देखा है जो Israelतुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारी खातिर इन सभी राष्ट्रों के साथ किया है । , और उसकी आज्ञाओं का पालन करना; क्योंकि यदि वे आज्ञा न मानें, तो वे निश्चिंत हो सकते हैं कि यहोवा उनका न्याय करेगा। ध्यान दें कि वह श्लोक 12 में क्या कहता है: " परन्तु यदि तू उन जातियों के बचे हुए लोगों से जो तुम्हारे बीच में बचे हुए हैं, मुंह मोड़कर उनके साथ मेल-मिलाप कर ले, और उनके साथ विवाह-विवाह करके उनके साथ मेल-मिलाप कर ले, तो तू निश्चिन्त रह, कि तेरा परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा।" अब इन राष्ट्रों को अपने साम्हने से न निकालो। वरन वे तुम्हारे लिये फंदे और जाल, और तुम्हारी पीठ पर कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे, जब तक तुम इस अच्छे देश में से, जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट न हो जाओ । और फिर वह कहता है, "मैं सारी पृथ्वी पर जाने वाला हूँ" - दूसरे शब्दों में, वह मरने वाला है। फिर वह कहता है, “तुम जानते हो कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। हर वादा पूरा हुआ; एक भी असफल नहीं है. परन्तु [यहाँ दूसरा पहलू है] जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की हर अच्छी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, वैसे ही यहोवा तुम पर वह सारी बुराई लाएगा जिसकी उसने धमकी दी है, जब तक कि वह तुम्हें इस अच्छी भूमि से नष्ट नहीं कर देता जो उसने तुम्हें दी है। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उस वाचा को तोड़ोगे जो उस ने तुम को दी है, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो , और उनको दण्डवत् करो, तो यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम उस अच्छे देश में से जो उस ने तुम्हें दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। ।”
 तो ये यहोशू के इस्राएलियों को उपदेश के शब्द हैं क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है और मरने वाला है। अध्याय 24 बहुत समान है. यह जानना कठिन है कि क्या अध्याय 23 और 24 एक ही सभा का भाषण है, या अध्याय 24 एक अलग सभा है। आप देखेंगे कि अध्याय 24 एक स्थान पदनाम से शुरू होता है: यहोशू ने सभी जनजातियों को Israelशकेम भेजा। शायद अध्याय 23 वही स्थान है।

यहोशू 24 - वाचा का नवीनीकरण लेकिन जब आप अध्याय 24 पर आते हैं और इसे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वाचा के तत्वों को फिर से प्रकट होते हुए पाएंगे। हमने हित्ती संधि प्रपत्र के आधार पर बनाए गए अनुबंध प्रपत्र के बारे में बात की। आपके पास 2ए में एक प्रस्तावना है: "इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यही कहता है।" प्रस्तावना संधि के वरिष्ठ भागीदार की पहचान करती है।

आपके पास 2बी से 13 के समतुल्य एक ऐतिहासिक प्रस्तावना है। पिछले लाभकारी कार्यों के सारांश पर ध्यान दें: " परन्तु मैं तुम्हारे पिता इब्राहीम को नदी के उस पार के देश से ले गया, और उसे पूरे देश में ले गया, Canaanऔर उसे बहुत से वंश दिए।" मैंने उसे इसहाक दिया, और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव दिया। मैंने सेईर का पहाड़ी देश एसाव को सौंप दिया, परन्तु याकूब और उसके पुत्र नीचे चले गए Egypt। तब मैं ने मूसा और हारून को भेजा, और जो कुछ मैं ने वहां किया उस से मिस्रियोंको दु:ख दिया, और तुम को निकाल लाया। जब मैं तुम्हारे पुरखाओं को वहां से निकाल ले आया Egypt, तब तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथोंऔर सवारोंसे समुद्र तक उनका पीछा किया Red Sea। परन्तु उन्होंने सहायता के लिये यहोवा की दोहाई दी, और उस ने तुम्हारे और मिस्रियोंके बीच अन्धियारा कर दिया; वह उन पर समुद्र ले आया और उन्हें ढक दिया। तुमने अपनी आँखों से देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया। फिर आप बहुत समय तक रेगिस्तान में रहे [जंगल काल]। मैं तुम्हें एमोरियों के देश में ले आया जो पूर्व में रहते थे Jordan। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़े, परन्तु मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया। मैं ने उनको तेरे साम्हने से नाश किया, और तू ने उनके देश पर अधिकार कर लिया। जब सिप्पोर का राजा Moabबालाक युद्ध करने को तैयार हुआ , तब उस ने Israelबोर के पुत्र बिलाम को तुझ पर शाप डालने के लिथे बुलवाया । परन्तु मैं ने बिलाम की न सुनी, इसलिथे उस ने तुम को बारंबार आशीर्वाद दिया, और मैं ने तुम को उसके हाथ से बचाया। फिर तुम पार करके Jordanआये Jericho। यरीहो के नागरिक, और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी , हिव्वी और यबूसी लोग भी तुम्हारे विरूद्ध लड़े , परन्तु मैं ने उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दिया। मैं ने तेरे आगे बर्रों को भेज दिया, जिस ने उन दोनों एमोरी राजाओंको भी तेरे साम्हने से खदेड़ दिया। तुमने यह अपनी तलवार और धनुष से नहीं किया। [ फिर वही जोर है।] इसलिये मैं ने तुम्हें वह भूमि दी है जिस पर तुम ने कुछ परिश्रम नहीं किया, और जो नगर तुम ने नहीं बनाए; और तुम उन में रहते हो, और दाख की बारियों और जैतून के बागों का फल खाते हो जो तुम ने नहीं लगाए । यह एक क्लासिक ऐतिहासिक प्रस्तावना है, जिसमें पिछले रिश्तों की सूची और अपने जागीरदार के प्रति महान राजा के लाभकारी कार्यों की सूची है।
 फिर आपके पास यहोशू 24:14, 15, और 25 में शर्तें हैं। बुनियादी और विस्तृत दोनों शर्तें हैं। श्लोक 14 में आपके पास बुनियादी शर्त है, महान राजा के प्रति निष्ठावान भक्ति का मौलिक दायित्व: “ अब यहोवा का भय मानो और पूरी सच्चाई से उसकी सेवा करो। तुम्हारे पुरखा जिन देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें महानद के उस पार और नदी में फेंक दो Egypt, और यहोवा की उपासना करो। फिर श्लोक 25 में विस्तृत शर्तें हैं। " उस दिन यहोशू ने प्रजा के लिथे वाचा बान्धी, और वहां शकेम में उस ने उनके लिथे विधियां और व्यवस्थाएं बनाईं। "

फिर शपथ 16, 21 और 24 में है। श्लोक 16 में लोगों ने उत्तर दिया, "दूसरे देवताओं की सेवा करना हम से दूर रहे।" आयत 21 में लोगों ने यहोशू से कहा, "हम यहोवा की सेवा करेंगे।" वे श्लोक 24 में कहते हैं, "हम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे।"

 पद 22 और 27 में आपके पास गवाह हैं: "यहोशू ने कहा, 'तुम अपने ही विरुद्ध गवाह हो, कि तुम ने यहोवा की सेवा करना चुन लिया है।' 'हाँ, हम गवाह हैं,' उन्होंने उत्तर दिया। और श्लोक 27: "' देखो!' उसने सभी लोगों से कहा। 'यह पत्थर हमारे विरुद्ध गवाही देगा। इसने वे सब वचन सुने हैं जो यहोवा ने हम से कहे हैं। यदि तुम अपने परमेश्वर के प्रति असत्य हो तो यह तुम्हारे विरूद्ध गवाही होगी।''
 एक और वाचा का संरचनात्मक तत्व है - श्लोक 26 में वाचा का दस्तावेज: " और यहोशू ने इन बातों को परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में दर्ज किया। तब उस ने एक बड़ा पत्थर लिया, और उसे यहोवा के पवित्रस्थान के निकट बांज वृक्ष के नीचे खड़ा किया।
 तो आपके पास वे बुनियादी तत्व हैं। यह कठोरता से रूढ़िबद्ध नहीं है, लेकिन सिनाई संधि में प्रतिबिंबित उस हित्ती संधि के मूलभूत आदर्श इस औपचारिक दिन पर शी केम में जोशुआ के नेतृत्व से एक नए युग में संक्रमण के बिंदु पर फिर से प्रकट हुए। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक के मैदानों पर वाचा के नवीनीकरण Moabऔर मूसा के नेतृत्व से जोशुआ के नेतृत्व में संक्रमण को याद रखें। अब हम यहोशू के जीवन के अंत पर आ गए हैं, और हम यहोशू, परमेश्वर के लोगों पर नियुक्त नेता, से एक ऐसे समय में संक्रमण से गुजर रहे हैं जब भूमि में Israelबस जाते हैं और राष्ट्रीय नेता के बिना भगवान के लोगों के रूप में रहने का दायित्व होता है। परमेश्वर उनका राजा था, और उनका दायित्व था कि वे वाचा की शर्तों का पालन करें। यह एक धर्मतन्त्र होना था। यहोवा राजा था. न्यायाधीशों की पुस्तक में आप पाएंगे कि वे वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं, और चीजें बिखर जाती हैं।

एफ. जोशुआ का धर्मशास्त्र - वन्नॉय का परिप्रेक्ष्य

"यहोशू का धर्मशास्त्र" एक लेख है जिसे मैंने *द न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ़ द ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी एंड एक्सजेगिस के लिए लिखा था* । उस श्रृंखला के अधिकांश भाग में शब्द अध्ययन शामिल है, लेकिन खंड 4 में पुराने नियम की प्रत्येक पुस्तक के धर्मशास्त्र पर बहुत सारे निबंध हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त निबंध भी हैं। मैं इस लेख का कुछ भाग पढ़ना चाहूँगा, जिसमें केवल कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा। लेख में पृष्ठ 813 पर जाएँ। इससे पहले हम जोशुआ की पुस्तक की संरचना के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पृष्ठ 813 से लेकर पृष्ठ 814 तक आप पुस्तक की संरचना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह कूरेवर नाम के एक व्यक्ति से उधार लिया गया है जिसने जोशुआ की पुस्तक की संरचना पर एक शोध प्रबंध लिखा था। जिस तरह से वह संरचना की रूपरेखा तैयार करता है उस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि यह सामग्री के अनुकूल है। वह खंड 1:1 से 5:12 को "क्रॉस्ड" शीर्षक देता है; ' *अबर का* हिब्रू में अर्थ है "पार करना।" वह पुस्तक की संरचना की विषय-वस्तु के संबंध में मूसा की पहल के बारे में बात करता है। तो पहली दिव्य पहल यहोशू 1:1-9 में पार करना है । Jordanपहला समापन गिलगाल में खतना और फसह है। तो उस पहले खंड में, "ईश्वरीय पहल और समापन," यहोशू 1:1 से 5:12 "क्रॉस" किया गया है।
 दूसरा खंड, यहोशू 5:13 से 12:24 तक, *लक़ाह है* , "कब्जा करना या हमला करना," और वह विजय है। यह भगवान की दूसरी पहल है, का कब्ज़ा Jericho। और 11:16 से 12:24 तक विजय का दूसरा इतिहास है। तीसरा खंड, यहोशू 13-21, "विभाजन" है; वहां का हिब्रू *हलाक़ है* । आपने देखा कि आप *लक़ा से हलाक* की ओर जा रहे हैं । ये वही अक्षर हैं, बस उल्टे क्रम में। आपके पास ' *अबार* , "पार" है; आपके पास *लक़ाह है* , "हमला करने के लिए"; आपके पास *हलाक़ है* , "बाँटना" - Canaanयहोशू की विरासत को ख़त्म करने के लिए बाँटने में ईश्वर की तीसरी पहल। परमेश्वर ने शरण नगरों को नियुक्त किया है। चौथा खंड है "वे सेवा करते हैं" - यह हिब्रू में *अबाद है । आप "वे पार हो गए," अबर* के साथ एक प्रकार की समानता देखते हैं । वे एक जैसे दिखते है; एकमात्र अंतर अंतिम अक्षर, *डेलेथ* [डी] से ए *रेश* [आर] है। इसलिए, मुझे लगता है कि इससे आपको किताब में क्या चल रहा है, इसकी एक अच्छी रूपरेखा मिल जाएगी। आप पार करते हैं, आप लेते हैं, आप विभाजित करते हैं और आप प्रभु की सेवा करते हैं। "प्रभु की सेवा करें" वे अंतिम दो अध्याय हैं जिन्हें हमने अभी देखा।
 तो कूरेवार का तर्क है कि जोशुआ की पूरी किताब का संरचनात्मक रूप से प्रकट धार्मिक उद्देश्य तीसरे मुख्य खंड में पाया जाता है। "क्रॉस" प्लस "टेक" का अर्थ "विभाजन" है। तीसरा खंड उन जनजातीय सीमाओं का वर्णन है। उस तीसरे खंड (वह विभाजन खंड है) के भीतर, वह एक संकेंद्रित चियास्टिक संरचना पाता है। चियास्म्स एक दिलचस्प अध्ययन है। आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि पाठ में कितना कुछ लाया गया है और पाठ में कितना निहित है। आप अलग-अलग लोगों द्वारा बनाई गई विभिन्न चिस्टिक संरचनाओं को देखना शुरू करते हैं, और अक्सर असहमति होती है। यह सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि आप इकाइयों की सीमाओं को कैसे परिभाषित करते हैं। यह कई मामलों में बहस का विषय हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में, कूरेवर इस विचित्र संरचना को उस तीसरे खंड में देखता है। ध्यान दें कि इसके मूल में क्या है। ई. 18:1-10 “मिलापवाले तम्बू में ले जाया गया Shiloh।” वहां मेरी टिप्पणी देखें: “इस संरचना के केंद्र में मिलन तम्बू का निर्माण है Shiloh। कूरेवर इसे महत्वपूर्ण पेंटाट्यूकल वादे की पूर्ति के रूप में देखता है, 'मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच रखूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरी प्रजा होगे।' लैव्यव्यवस्था 26 में मूसा द्वारा दिए गए आशीर्वादों की सूची में यह आखिरी वादा था। अब Israelभूमि में आता है और आदिवासी संपत्ति के विवरण के उस हिस्से के मध्य में आपके पास तम्बू का स्थान है, जहां भगवान अपने लोगों के बीच में निवास करने के लिए आते हैं। तो ये संरचना पर कुछ टिप्पणियाँ हैं।

जी. प्राथमिक धार्मिक विषय-वस्तु

ठीक अगले पृष्ठ, 815 में, "प्राथमिक धार्मिक विषय-वस्तु" है। जब आप कूरेवार और अन्य सामग्रियों को देखते हैं तो आप दैवीय पहल और दैवीय उपस्थिति के प्राथमिक विषयों को देख सकते हैं। प्रभु आदेश देने वाला है; वह पहल कर रहा है. वह Israelअपनी विजय में अगुवाई करता है, और वह उनके बीच में है। इसलिए, दैवीय पहल और दैवीय उपस्थिति प्रमुख विषय हैं। पृष्ठ के आधे हिस्से में, जोशुआ में दिव्य योद्धा विषय भी काफी प्रमुख है।
 अगले पृष्ठ पर हमने जिस चीज़ के बारे में बात की वह विरासत के लिए उपहार के रूप में भूमि है। पृष्ठ 816 पर अंतिम पैराग्राफ देखें: "वे कहते हैं कि भूमि एक उपहार या विरासत थी, और यह कहना कि यहोवा दिव्य योद्धा थे जो विजय के लिए उनकी लड़ाई में Israelलड़ेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि इस विजय पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी Israel। Israelको उस देश पर अधिकार करने की आज्ञा दी गई जो यहोवा दे रहा था। मानवीय प्रयास को दैवीय पहल से बाहर नहीं रखा गया है। बल्कि, इसका उपयोग यहोवा द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जब इसे दिव्य निर्देश के अनुरूप लागू किया जाता है।

हेरेम और प्रत्याशित युगांतशास्त्र
पर टिप्पणियाँ यहां मैं *हेरेम* के इस विचार पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं । यह कुछ ऐसा है जिसने जोशुआ की पुस्तक के बहुत से पाठकों को परेशान किया है। जब Israelउन्हें कब्ज़ा करने का आदेश दिया गया land of Canaan, तो उन्हें इसके निवासियों को नष्ट करने का भी आदेश दिया गया। *हेरेम* की प्रथा , चीजों को पूरी तरह से नष्ट करके यहोवा को समर्पित करना, कुछ लोगों द्वारा उप-ईसाई के रूप में देखा गया है। जॉन ब्राइट यही शब्द प्रयोग करता है। इस मूल्यांकन का निहितार्थ यह है कि Israelबाइबिल के रहस्योद्घाटन के आलोक में, विशेष रूप से नए नियम में, *हेरेम* का उपयोग संदिग्ध है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब यह भी है कि पुराने नियम की ईश्वर अवधारणा नए नियम की ईश्वर अवधारणा से कमतर है।
 हालाँकि , इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए (मुझे लगता है कि जब आप इस प्रश्न को देखते हैं तो यह बेहद महत्वपूर्ण है), कि उत्पत्ति 15:16 सुझाव देता है कि जब विजय का समय आएगा, तो Israelकनानियों पर उनके पाप के लिए ईश्वरीय न्याय का साधन होगा। . उत्पत्ति 15:16 इब्राहीम को दिए गए प्रभु के वादे का वर्णन है कि वह उसके वंशजों को कनान देश देने जा रहा था, लेकिन वे पहले 400 वर्षों के लिए मिस्र जा रहे थे और फिर बाहर आएंगे। उत्पत्ति 15:16 बताता है कि क्यों: "एमोरियों का अधर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है।" जब एमोरियों का अधर्म पूरा हो गया, तब परमेश्वर उन एमोरियों पर न्याय करने को था। एमोरियों और कनानियों Israelपर परमेश्वर के न्याय का साधन विजय के समय था। कनानियों ने अपने बुरे कामों से देश को इतना अशुद्ध कर दिया था कि उस देश ने अपने निवासियों को उगल दिया। इसलिए Israelकनानियों का विनाश, निर्दोष निवासियों के खिलाफ उप-ईसाई आक्रामकता का उदाहरण नहीं है Canaan। बल्कि, इसे पाप में डूबे दुष्ट लोगों पर दैवीय न्याय के प्रशासन के रूप में देखा जाना चाहिए। Israelउस दिव्य निर्णय का साधन है। यह विजय की दैवीय पहल है जो प्राकृतिक स्वार्थ के अन्य सभी आक्रामक युद्धों के दायरे से बाहर *निकालती है।* ये वो बात नहीं थी. यह उन सभी लोगों के अंतिम भाग्य को पहले से प्रदर्शित करने की एक अनोखी स्थिति में स्थापित करता है जो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, जो पूरी पृथ्वी का भगवान है। यही बात Israelकनानियों के विनाश को अन्य सभी तथाकथित "पवित्र युद्धों" से अलग करती है।
 अब अगला अनुच्छेद पवित्र युद्ध के बारे में कुछ कहता है। वह शब्द आज फिर प्रमुखता से सामने आया है। जिहाद हमारे चारों तरफ खबरों में है। Israel"पवित्र युद्ध" नहीं कर रहा था। "पवित्र युद्ध" बाइबिल का शब्द नहीं है। यदि आप उस अनुच्छेद के माध्यम से "पवित्र युद्ध" पर ध्यान देते हैं, तो मुझे यह टिप्पणी पसंद है, "यह ज्ञात होना चाहिए कि विजय का वर्णन करने के लिए पुराने नियम में 'पवित्र युद्ध' शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। एक अधिक उपयुक्त शब्द 'यहोवा युद्ध' है, संख्या 21:14, 1 शमूएल 18:70, 25:28, जहां उस भाषा का उपयोग किया जाता है।" यह यहोवा का युद्ध था। पाप पर दैवीय रहस्योद्घाटन और दैवीय निर्णय की वास्तविकता की विजय की Canaanकहानियों में परिलक्षित होती है Israel, जो दैवीय पहल द्वारा की गई थी और दैवीय उपस्थिति के साथ की गई थी। यह एक ऐसा विषय है जो पूरी किताब में चलता है। यह एक विषय है कि पुराने नियम और नए नियम दोनों अंततः प्रभु के युगांतिक दिन में चरमोत्कर्ष की कल्पना करते हैं। भविष्यवक्ताओं के पास इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर आएंगे और अपने शत्रुओं और उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे और उसके मार्गों पर नहीं चलते थे।
 यह परिप्रेक्ष्य इंगित करता है कि विजय को Canaanनैतिक क्षेत्र में बाधित विकास के उदाहरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि प्रत्याशित युगांत विज्ञान के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। वे शब्द "नैतिक क्षेत्र में बाधित विकास" और "प्रत्याशित युगांतशास्त्र" ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से इसका सार निकलता है। इस *हेरेम* को किसी ऐसी चीज़ के रूप में न देखें जो नैतिक रूप से किसी प्रकार के उप-डरावने स्तर पर है, जिसमें सच्चा धर्मग्रंथ नए नियम में एक नए स्तर पर बढ़ रहा है। यहोशू की पुस्तक में प्रभु द्वारा कनानियों के विनाश को प्रत्याशित युगान्त विज्ञान के रूप में देखें - यह प्रोलेप्टिक रूप में प्रभु का दिन है। मैं बस यह चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि अधिक पूर्ण रूप में, मसीह में इसका पूर्ण अर्थ है। नया नियम इसके बारे में बात करता है, यीशु इसके बारे में बात करता है, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक इसके बारे में बात करती है। नया नियम इस प्रकार की अवधारणाओं से रहित नहीं है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे यह विचार है कि भगवान ने मानव जाति और मनुष्यों के कब्जे वाली दुनिया को इस तरह से बनाया है जो ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था को दर्शाता है। परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा। वह बुराई को बहुत गंभीरता से लेता है। अंततः न्याय से बच पाना संभव नहीं है, और कनानियों ने इसका अनुभव किया। अंततः वे सभी जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, इसका अनुभव करेंगे।

 वर्तमान समय में, या उस समय में जहां भगवान के लोग राजनीतिक रूप से चीजों को अलग तरह से व्यवस्थित करते हैं, लेकिन जहां इस अवधि में भगवान का फैसला स्वयं मसीह पर आया था, अब आपके पास लोगों को स्वीकार करने के लिए भगवान की सहनशीलता और कृपा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि हर कोई उस न्याय का अनुभव नहीं करेगा जो कनानियों ने किया था।

 आंद्रे सैंटोस द्वारा लिखित
 टेड हिल्डेब्रांट द्वारा रफ संपादित

 एलिजाबेथ फिशर
द्वारा अंतिम संपादन टेड हिल्डेब्रांट द्वारा पुनः सुनाया गया