**रॉबर्ट वानॉय , प्रमुख भविष्यवक्ता, व्याख्यान 11**

**यशायाह 30-32**
सेटिंग यशायाह 30 - मिस्र के विकल्प के लिए अश्शूर के साथ गठबंधन

 आइए यशायाह 30 पर चलते हैं। मैंने सुझाव दिया कि अध्याय 28 और 29 में अश्शूर के साथ अपने गठबंधन का जश्न मनाने वाले रईसों का एक भोज रखा जाए और यशायाह यहूदा के उन नेताओं को संबोधित करे। जब आप अध्याय 30 पर पहुंचते हैं, तो यह बताना मुश्किल होता है कि क्या इसकी सेटिंग समान है या बाद में किसी समय यह पूरी तरह से अलग प्रवचन है। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि बाद वाला मामला हो; ऐसा लगता है कि यह बाद में घटित किसी चीज़ से निपट रहा है। आप ध्यान दें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है: "' प्रभु की वाणी है, 'अड़ियल बच्चों पर धिक्कार है,' उन पर जो मेरी नहीं, गठबंधन बनाकर, परन्तु मेरी आत्मा से नहीं, पाप पर पाप का ढेर लगाते हैं; जो मुझ से बिना पूछे मिस्र को चले जाते हैं; जो फिरौन की शरण में और मिस्र की छाया में शरण की आस लगाते हैं। ''

2 राजा 19:8-9 ऐतिहासिक संदर्भ

 दूसरे शब्दों में, यह उस बात का जवाब है जो रईस फिर से सोच रहे हैं: "देखो, अगर आप असीरिया के साथ गठबंधन के लिए हमारी निंदा कर रहे हैं, अगर यह हमारे खिलाफ जाता है, तो ठीक है, हम मिस्र के साथ गठबंधन कर लेंगे।" . हमारे पास एक और विकल्प है।” हो सकता है कि वे यही सोच रहे थे, या यह संदर्भित हो सकता है - और मैं इस बाद वाले सुझाव के प्रति इच्छुक हूं - ऐसा करने के वास्तविक प्रयास के लिए। यदि आप 2 राजा 19:9 को देखें, तो आप वहां हिजकिय्याह के समय में यहूदा पर अश्शूर के हमले के संदर्भ में पढ़ते हैं, जो श्लोक 8 से शुरू होता है, " जब मैदान के सेनापति ने सुना कि अश्शूर का राजा लाकीश छोड़ गया है, तो वह पीछे हट गया और राजा को लिब्ना के विरुद्ध लड़ते हुए पाया । अब सन्हेरीब को समाचार मिला कि *मिस्र का* कूशी राजा तिर्हाका उसके विरुद्ध लड़ने के लिये निकल रहा है। इसलिए उसने फिर से हिजकिय्याह के पास इस संदेश के साथ दूत भेजे: 'यहूदा के राजा हिजकिय्याह से कहो ...'' तो 2 राजा 19:9 में आपके पास इस इथियोपियाई राजा का संदर्भ है जो मिस्र से अश्शूर के खिलाफ लड़ने के लिए निकल रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ यही दृश्य हो, जब यहूदा असीरियन खतरे के सामने मिस्र से किसी प्रकार की सहायता चाहता है; लेकिन किसी भी मामले में, यह अध्याय की पृष्ठभूमि के संबंध में

केवल कुछ सुझाव हैं। यशायाह 30:1-7 यहूदा को इस बात के लिए डाँटना कि वह यहोवा से सहायता न माँग सका और मिस्र की ओर चला गया
 जहाँ तक अध्याय 30 में कहा गया है, पद 1-7 यहूदा को यहोवा से सहायता न लेने और मिस्र की ओर मुड़ने के लिए फटकार लगाता है। और आयत 1-7 कहती है कि इससे कोई फ़ायदा या मदद नहीं होगी। तो "हाय उन पर जो मिस्र को जाते हैं," हम पद दो में पढ़ते हैं। आयतें 3-6 कहती हैं, “ परन्तु फिरौन की शरण से तेरी लज्जा होगी, मिस्र की छाया से तेरी लज्जा होगी। हालाँकि उनके पास ज़ोअन में अधिकारी हैं और उनके दूत हानेस में आ गए हैं, सभी को उनके लिए बेकार लोगों के कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो न तो मदद करते हैं और न ही लाभ, बल्कि केवल शर्म और अपमान लाते हैं। नेगेव के पशुओं के विषय में एक दैवज्ञ: कठिनाई और संकट से भरे हुए, सिंहों और सिंहनियों, खेड़ों और मछलियाँ पकड़नेवाले साँपों के देश से होकर, दूत अपना धन गधों की पीठ पर, और अपना खज़ाना ऊँटों के कूबड़ पर लादकर उस अलाभकारी राष्ट्र में ले जाते हैं। , मिस्र को, जिसकी सहायता सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए मैं उसे कुछ न करने वाली राहब कहती हूं ।''

यशायाह 30:7 अनुवाद मिस्र/रहाब कुछ नहीं करता अब, पद सात अनुवाद की दृष्टि से एक दिलचस्प पद है। उस ओर देखो। किंग जेम्स संस्करण में यशायाह 30:7 कहता है, "मिस्रवासी व्यर्थ और बिना किसी उद्देश्य के सहायता करेंगे: इसलिए मैंने इस विषय में चिल्लाया है, उनकी ताकत शांत बैठे रहने में है।" एनआईवी का कहना है, ''मिस्र के लिए, जिसकी मदद बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं उसे कुछ न करने वाली राहब कहती हूं।'' यह किंग जेम्स जैसा नहीं दिखता। NASB: “यहाँ तक कि मिस्र भी, जिसकी मदद व्यर्थ और खोखली है। इसलिए मैं उसे राहब कहता हूं, जो नष्ट हो गई है।” यदि आप अनुवादों की तुलना कर रहे हों तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह श्लोक क्या कह रहा है? एक ही हिब्रू शब्द से इतने अलग-अलग अनुवाद कैसे निकलते हैं?
 यदि आप नीचे हिब्रू को देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो आपके पास *उमित्ज़राईम* "और मिस्र" है, *हेवेल "* व्यर्थ" *वाओरिक* "और बिना किसी उद्देश्य के" है, फिर भी वे मदद करते हैं। तो शाब्दिक रूप से, "मिस्र में वे व्यर्थ और बिना किसी प्रयोजन के सहायता करते हैं।" तब आपको *'अल केन' मिलता है,* "इसलिए मैंने इसे बुलाया है" - और फिर आपको शाब्दिक रूप से *शेवेथ मिलता है* , "एक राहब, वे आराम कर रहे हैं।" तो, “वे मिस्र में व्यर्थ और व्यर्थ सहायता करते हैं; इसलिए मैंने इसे 'राहब' कहा है, वे विश्राम कर रहे हैं।'' यदि आप इसे शब्द दर शब्द शाब्दिक रूप से लें तो यह अनुवाद है।
 यशायाह पर ईजे यंग की टिप्पणी, खंड दो से अपने उद्धरण, पृष्ठ 24, दूसरे पैराग्राफ को देखें, जो मुझे लगता है कि सहायक है: वह कहते हैं, "व्यर्थ में और बिना किसी उद्देश्य के वे मदद करते हैं।" यंग कहते हैं, "इन शब्दों के साथ, यशायाह उस देश का वर्णन करता है जिसकी यहूदा मदद करना चाहता था - मिस्र मदद करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके प्रयास शून्य और व्यर्थ हैं। वे बिल्कुल भी मददगार नहीं हैं. वे यहूदा को कोई लाभ या लाभ नहीं पहुँचाते। यही कारण है कि पैगंबर, भगवान के नाम पर बोलते हुए, भूमि को *राहव कहते हैं* ” - “इसलिए मैंने *राहव कहा है* ।” क्या आप वह दूसरी पंक्ति देखते हैं? "इसलिए मैंने इसे राहब कहा है।" अन्यत्र, इस शब्द का प्रयोग मिस्र के लिए काव्यात्मक नाम के रूप में किया जाता है। अपने आप में इस शब्द का अर्थ केवल "अहंकार, तूफान" है। यंग कहते हैं, "हालांकि, इसका उपयोग स्पष्ट रूप से बाइबिल के कुछ अनुच्छेदों में एक सांप, या मगरमच्छ को नामित करने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार मिस्र को समुद्र के किनारे लेटे हुए एक महान सांप, या मगरमच्छ के रूप में कल्पना की गई है। जैसा कि मिस्र पर लागू होता है, यह शब्द बताता है कि भूमि इस्राएलियों पर आने वाला एक तूफ़ान था - एक ऐसा तूफ़ान जो अगर हो सके तो उन्हें निगल जाएगा।” यह वही राहब है. "राष्ट्र स्वयं एक शक्तिशाली इकाई के रूप में अपने देवताओं के साथ मिलकर इज़राइल के खिलाफ एक तूफान के रूप में उठेगा - यह वास्तव में एक राहब था।"
 अंतिम शब्दों का निर्माण कठिन है - क्रिया का उद्देश्य "एक रहब क्या वे आराम कर रहे हैं" शब्दों में दिया गया प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु को वाक्य में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि मैसोरेटिक उच्चारण से पता चलता है; 'राहब क्या वे हैं' शब्द एक साथ हैं। ये शब्द आम तौर पर मिस्रवासियों की नज़र में मिस्र के बारे में आम राय, या पदनाम को सामने लाते हैं: उन्हें एक राहब, एक शक्तिशाली राक्षस माना जाता था, जो खा सकता था और नष्ट कर सकता था।
 हालाँकि, वास्तव में, वे केवल एक *शेवेथ थे* - एक आराम कर रहे व्यक्ति। यह बाद वाला शब्द गतिविधि की समाप्ति, आराम की अवधि को दर्शाता है, और इस प्रकार राहब के लिए एक उपयुक्त विरोधाभास बनाता है। इस प्रकार मिस्र को राहब के रूप में नहीं, बल्कि "विराम या विश्राम" के रूप में जाना जाता है। ” तो यह एक ऐसी शक्ति है जो भगवान के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान बोले. उसकी छाप, मानो, मिस्र पर है - वह कोई राहब नहीं है, बल्कि केवल आराम कर रही है। “देख, तू मिस्र के इस टूटे हुए नरकट पर भरोसा रखता है , जिस पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह उसके हाथ में लगकर छेदेगा; मिस्र का राजा फ़िरौन उन सब के लिये वैसा ही है जो उस पर भरोसा रखते हैं''-यशायाह 36:6. इस प्रकार मिस्र को एक नया नाम प्राप्त होता है” और वास्तव में वह इस वाक्यांश को इस प्रकार समझता है: क्या वे एक राहब हैं? नहीं, बल्कि आराम करना। मिस्र की शक्तिशाली शक्ति समाप्त हो गई। राष्ट्र अब वैसा नहीं है जैसा पहले था।
 अब, मुझे ऐसा लगता है कि यह पाठ को पढ़ने का एक उचित तरीका है - दूसरे शब्दों में, मिस्र को इस राक्षस, इस राहब, इस मगरमच्छ के रूप में देखा जाता है - यह एक कागजी बाघ की तरह है; वे वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं: वे आराम कर रहे हैं, वे कमज़ोर हैं, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जब आप सोच सकते हैं कि वे राहब हैं, तो क्या ऐसा नहीं है।

 खैर, शायद इसका अनुवाद करने के लिए यह सबसे अच्छा शब्द नहीं है। हिब्रू में *शेवेथ* का अर्थ है समाप्ति, स्थिर बैठना। तो यहाँ यह है - आप देखते हैं कि राहब का तात्पर्य इस सरीसृप, या मगरमच्छ, या किसी शक्तिशाली चीज़ से है; फिर भी यह शांत बैठा है, यह कुछ नहीं कर रहा है। अब, मुझे नहीं पता कि नवीनतम NASB कहाँ "नष्ट" हो जाता है। ऐसा लगता है कि एनआईवी - राहब द डू-नथिंग - ने इस विचार को पकड़ लिया है। उनकी ताकत शांत बैठे रहना है. मुझे लगता है कि एनआईवी शायद हिब्रू के विचार के करीब पहुंच गया है। "मैं उसे राहब, कुछ न करने वाली लड़की कहता हूं।"
 छात्र का प्रश्न: “इस एक बिंदु को छोड़कर अधिकांश भाग में यह समझ में आता है जहां वह मगरमच्छ से तूफान की ओर जाता है। मैं यहां जानवर का रूपक देख सकता हूं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि रूपक अचानक जानवर से तूफान में बदल जाता है।
 वन्नॉय की प्रतिक्रिया: जैसा कि मिस्र पर लागू होता है - शब्द से पता चलता है कि भूमि इस्राएलियों पर छोड़े जाने वाला एक तूफान था, एक तूफान जो निगल जाएगा। यंग कहते हैं, अपने आप में, इस शब्द का अर्थ है "अहंकार या तूफान।" यदि आप *राहव , राहब* को देखते हैं , तो बीडीबी शब्दकोष का शाब्दिक अर्थ है "तूफान, अहंकार, लेकिन केवल नाम के रूप में - पौराणिक समुद्री राक्षस, मिस्र का प्रतीकात्मक नाम।" तो इसका उपयोग इस पौराणिक समुद्री राक्षस के लिए किया जाता है, और इसे मिस्र के प्रतीकात्मक नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका अंतर्निहित अर्थ "तूफान" या "अहंकार"
है । यह एक तरह से अलग बात है. यह स्पष्ट है कि श्लोक एक से सात तक किस बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप उस अंतिम वाक्यांश का अनुवाद कैसे करते हैं, यह विचार कि यदि असीरिया काम नहीं करता है तो वे मिस्र पर अपना भरोसा रख सकते हैं लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कम से कम हिब्रू का कुछ ज्ञान रखने के महत्व को दर्शाता है। बहुत से लोग कह सकते हैं, "अरे , ये भाषाएँ क्यों सीखें? हमें ये सभी अनुवाद मिल गए हैं।” आप देखते हैं, ऐसे कुछ बिंदु हैं जहां अनुवाद मदद नहीं करते हैं क्योंकि आप अनुवादों की तुलना करते हैं और आप पूरी तरह से भ्रम में रह जाते हैं जब तक कि आपके पास वापस जाने और मूल पाठ को देखने और यह देखने का कोई तरीका नहीं है कि इन अनुवादों के बीच अंतर का आधार क्या है।

यशायाह 30:8-17 इस्राएल नष्ट हो गया, परन्तु कुछ बच जाएंगे आइए यशायाह 30 , श्लोक 8 से 17 की ओर बढ़ें: “ जाओ, इसे उनके लिये तख्ती पर लिखो, पुस्तक पर लिखो, कि आने वाले दिनों में ऐसा होता रहे।” चिरस्थायी साक्षी बनो. ये विद्रोही लोग, धोखेबाज बच्चे, प्रभु की शिक्षा सुनने को तैयार नहीं हैं। वे द्रष्टाओं से कहते हैं, 'और दर्शन मत देखो!' और भविष्यवक्ताओं से कहा, 'हमें जो सही है उसका और दर्शन न दो! हमें सुखद बातें बताओ, भ्रम की भविष्यवाणी करो। इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते से हट जाओ, और इस्राएल के पवित्र के साथ हमारा सामना करना बंद करो!' इसलिए, इस्राएल का पवित्र व्यक्ति यह कहता है: 'क्योंकि तुमने इस संदेश को अस्वीकार कर दिया है, उत्पीड़न पर भरोसा किया है और छल पर भरोसा किया है, यह पाप तुम्हारे लिए एक ऊंची दीवार की तरह बन जाएगा, दरार और उभरी हुई, जो अचानक, एक पल में ढह जाती है . वह मिट्टी के बर्तनों की तरह टुकड़ों में टूट जाएगा, इतनी निर्दयता से टूट जाएगा कि उसके टुकड़ों में चूल्हे से कोयला निकालने या हौज से पानी निकालने का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा।' प्रभु यहोवा, इस्राएल का पवित्र, यह कहता है: 'पश्चाताप और विश्राम में ही तुम्हारा उद्धार है; शांति और विश्वास ही आपकी ताकत है, लेकिन आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं होगा।' आपने कहा, 'नहीं, हम घोड़ों पर सवार होकर भागेंगे।' इसलिये तुम भाग जाओगे! आपने कहा, 'हम तेज़ घोड़ों पर सवार होंगे।' इसलिये तुम्हारा पीछा करनेवाले तेज होंगे! एक की धमकी से हजार लोग भाग जायेंगे; पाँच की धमकी से तुम सब भाग जाओगे, यहाँ तक कि तुम पहाड़ की चोटी पर झण्डे, वा पहाड़ी पर झण्डे के समान रह जाओगे ।”
 अब, उन छंदों में लोग परमेश्वर या उसके भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए उन पर विनाश आने वाला है और संभवतः फिर से अश्शूरियों के हाथों। श्लोक 17 हमें बताता है कि विनाश बड़ा होगा लेकिन कुछ को बचा लिया जाएगा। “ एक की धमकी से हजार लोग भाग जाएंगे; पाँच की धमकी से तुम सब भाग जाओगे, यहाँ तक कि तुम पहाड़ की चोटी पर झण्डे, वा पहाड़ी पर झण्डे के समान रह जाओगे। ” यहूदी लोगों का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन वे नष्ट हो जायेंगे और बहुत कम लोग बचे रहेंगे।

यशायाह 30:18-26 फिर भी शांतिपूर्ण भविष्य

 मैं श्लोक 18-26 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। लेकिन 18 से 26 वर्तमान न्याय के दुख के बाद सिय्योन के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रस्तुत करते हैं। यह जानना कठिन है कि यहाँ वर्णित चीज़ों को कहाँ रखा जाए - शायद इसे यरूशलेम की शांतिपूर्ण स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जो सन्हेरीब और अश्शूरियों के पीछे हटने के बाद 701 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन हो सकता है कि यह अधिक सुदूर सहस्राब्दि काल की बात कर रहा हो। कहना मुश्किल है।
 यदि आप इस पर नज़र डालें, तो हम श्लोक 23 में पाते हैं: “ जो बीज तुम भूमि में बोओगे उसके बदले वह तुम्हारे लिये वर्षा करेगा, और भूमि से जो अन्न मिलेगा वह भरपूर और बहुतायत से होगा। उस दिन तुम्हारे पशु चौड़े घास के मैदानों में चरेंगे। बैल और गधे, जो मिट्टी खोदते हैं, चारा खाएंगे, और मसलेंगे, कांटे और फावड़े से फैलाएंगे। बड़े संहार के दिन, जब मीनारें गिरेंगी, हर एक ऊंचे पहाड़ और हर ऊंची पहाड़ी पर पानी की धाराएं बहेंगी। चंद्रमा सूर्य के समान चमकेगा, और सूर्य का प्रकाश सात गुना अधिक उज्ज्वल होगा, पूरे सात दिनों के प्रकाश के समान, जब यहोवा अपने लोगों के घावों पर पट्टी बांधेगा और अपने द्वारा दिए गए घावों को ठीक करेगा । यह स्पष्ट है कि एक उज्जवल भविष्य है; क्या यह अधिक तात्कालिक स्थिति में है या सुदूर, भविष्य, सहस्राब्दी काल में है, यह कहना कठिन है।

यशायाह 30:27-33 अश्शूर का विनाश छंद 27 से 33 तत्काल स्थिति पर वापस आते हैं। यह उस विनाश के बारे में बताता है जो अश्शूर को प्रभु के हाथों अनुभव होने वाला है। श्लोक 28 को देखें, "सांस एक तेज़ धार की तरह है... वह राष्ट्रों को विनाश की छलनी में हिला देता है।” फिर पद 31 पर जाएँ: “यहोवा की वाणी अश्शूर को चकनाचूर कर देगी। वह अपने राजदण्ड से उन्हें मार डालेगा। यहोवा अपनी दंडात्मक छड़ी से उन पर जो भी प्रहार करेगा, वह डफ और वीणा के संगीत के समान होगा, जब वह युद्ध में अपनी भुजा के प्रहार से उनसे लड़ता है। इस प्रकार अश्शूर पर विनाश अध्याय समाप्त होता है।
 मैं इसे बेबीलोनियों द्वारा अश्शूरियों की अंततः हार के रूप में मानूंगा। फिर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यहां जीत का वर्णन करने वाली काव्यात्मक भाषा है। जब बेबीलोनवासी वास्तव में अश्शूरियों पर हमला करेंगे तो आप इसे कितनी दूर तक धकेलने जा रहे हैं? क्या उनके पास तंबूरा रखने वाली सेनाएँ हैं? मुझें नहीं पता। फिर से, आप देखते हैं कि यह कहता है, " यहोवा ने अश्शूरियों पर बहुत प्रहार किया ।" बेबीलोनवासी उन पर न्याय लाने के लिए यहोवा के हाथ में साधन बन गए। उस अर्थ में, प्रभु ने अश्शूरियों का न्याय किया, लेकिन यह सन्हेरीब के समय में यरूशलेम की मुक्ति के रूप में सीधी बात नहीं थी जब वह महामारी उनकी सेना पर आई थी। मैं इसे केवल युद्ध में जीत और हार के काव्यात्मक वर्णन के रूप में देखना चाहूँगा।

यशायाह 31 यरूशलेम की रक्षा की गई, अश्शूर का न्याय किया गया आइए यशायाह 31 को जारी रखें। मैं पूरे अध्याय को पढ़ने या पढ़ने नहीं जा रहा हूं , लेकिन सिर्फ यह टिप्पणी - यह अध्याय 30 के समान है - कई समान विचार दोहराए गए हैं। श्लोक पाँच और आठ को देखें - “ सर्वशक्तिमान यहोवा ऊपर मंडराने वाले पक्षियों की तरह यरूशलेम की रक्षा करेगा; वह उसकी रक्षा करेगा और उसे बचाएगा, वह उसे 'पार' करेगा और उसे बचाएगा । लेकिन फिर श्लोक आठ: “ अश्शूर उस तलवार से मारा जाएगा जो मनुष्य की नहीं है; तलवार, मनुष्यों की नहीं, उन्हें निगल जाएगी। वे तलवार के सामने से भाग जायेंगे और उनके जवानों को बेगार में डाल दिया जायेगा। ” लेकिन मुझे फिर से उल्लेख करना चाहिए था कि इस अध्याय की शुरुआत में कहा गया है, " हाय उन लोगों पर जो मदद के लिए मिस्र जाते हैं, जो घोड़ों पर भरोसा करते हैं, जो अपने रथों की भीड़ और अपने घुड़सवारों की महान ताकत पर भरोसा करते हैं , लेकिन ऐसा नहीं करते।" इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि न करना, और न यहोवा से सहायता मांगना ।” इसका कोई फायदा नहीं होगा. परन्तु यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, और अश्शूर का न्याय करेगा।

यशायाह 32:1-2 वर्तमान विश्वासियों की तीर्थयात्रा का मसीहाई आशीर्वाद आइए अध्याय 32 पर चलते हैं। 31 के अंत में हम पढ़ते हैं कि असीरिया का पतन होने वाला है। श्लोक नौ कहता है कि आतंक के कारण उनका गढ़ ढह जाएगा, और अध्याय 32 का श्लोक एक इसके विपरीत बताता है: "देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और शासक न्याय से शासन करेंगे।" जब आप श्लोक दो पढ़ते हैं, तो आप अनुवाद की समस्या में पड़ जाते हैं। एनआईवी कहता है, “प्रत्येक मनुष्य आँधी से आश्रय और तूफ़ान से आश्रय के समान होगा; जैसे जंगल में जल की धाराएँ, और प्यासे देश में बड़ी चट्टान की छाया।” “प्रत्येक मनुष्य आश्रय के समान होगा।” यदि आप इसकी तुलना किंग जेम्स से करते हैं, तो आप पढ़ते हैं, "और एक आदमी हवा से छिपने की जगह की तरह होगा।" दूसरे शब्दों में, किंग जेम्स में ऐसा लगता है जैसे श्लोक दो, श्लोक एक के राजा के बारे में बात कर रहा है, जबकि एनआईवी में ऐसा लगता है कि श्लोक दो, श्लोक एक के शासकों के बारे में बात कर रहा है।
 आप देखिए श्लोक एक कहता है, "राजा धर्म से शासन करेगा, शासक न्याय से शासन करेंगे।" और फिर, क्या यह है, " *एक* मनुष्य हवा से आश्रय के समान होगा," या " *प्रत्येक* मनुष्य"? मुझे लगता है कि श्लोक दो में संदर्भ " एक आदमी" है, और यह वही व्यक्ति है जिसका वर्णन श्लोक एक में किया गया है।
 अलेक्जेंडर की टिप्पणी के अंतर्गत अपना उद्धरण पृष्ठ 20 देखें। यह उनके दूसरे खंड के पृष्ठ एक और दो से आता है, जो यहां एक पुस्तक में दो खंड हैं। वह कहता है, “और मनुष्य वायु से आड़, और वर्षा से आड़ ठहरेगा; सूखी जगह में या सूखे में पानी के चैनलों के समान तूफ़ान, थकी हुई भूमि में भारी चट्टान की छाया के समान। अधिकांश देर से व्याख्याकार "प्रत्येक" को एक वितरित सर्वनाम का अर्थ देते हैं। अर्थात्, श्लोक एक में वर्णित प्रत्येक प्रमुख या राजकुमार होंगे, आदि। लेकिन यह शब्द शायद ही कभी, यदि कभी भी, इस प्रकार उपयोग किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह बहुवचन क्रिया से जुड़ा हो, जैसा कि विभिन्न अन्य स्थानों में होता है। अलेक्जेंडर का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि " सिंहासन पर *एक व्यक्ति" या* सरकार का मुखिया होगा , जो उत्पीड़न करने के बजाय असहायों की रक्षा करेगा। इसे या तो अनिश्चित काल तक समझा जा सकता है या किसी व्यक्ति में या मसीहा के लिए एक सशक्त अर्थ में लागू किया जा सकता है। सुरक्षा या राहत के आंकड़े वही हैं जिनका उपयोग ऊपर अध्याय 4:6 और 25:4 में किया गया है।
 अब मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ एक मसीहाई संदर्भ है: राजा भगवान है, यह मसीह का संदर्भ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सहस्राब्दी राज्य का संदर्भ है, बल्कि वर्तमान समय का, सहस्राब्दी राज्य की स्थापना के समय से पहले मसीह में हमारे पास जो आशीर्वाद है - "देखो, एक राजा धार्मिकता से शासन करेगा , हाकिम न्याय से शासन करेंगे, और मनुष्य न्याय से शासन करेगा” - वह राजा है, वह मसीह है।
 यह यशायाह के अध्याय चार के समान है - याद रखें जब हमने इस पर चर्चा की थी। यशायाह 4:2-6: क्या वह सहस्राब्दी है या वर्तमान समय है? वहीं यहोवा की शाखा सुन्दर और महिमामय होगी; और पद पाँच: “ तब यहोवा सारे सिय्योन पर्वत के ऊपर, और जो लोग उस पर इकट्ठे होते हैं उनके ऊपर दिन को धूएँ का बादल, और रात को धधकती हुई आग की चमक उत्पन्न करेगा; सारी महिमा के ऊपर एक छत्र छाया रहेगा। वह दिन की गर्मी से बचने के लिये आड़ और छाया होगी, और आँधी और वर्षा से बचने के लिये आड़ और छिपने का स्थान होगा। ”
 और आप यहाँ यशायाह 32:2 में देखते हैं, " हर एक मनुष्य आँधी से आड़ और तूफ़ान से आड़, या जंगल में जल की धाराओं, और प्यासे देश में बड़ी चट्टान की छाया के समान होगा। " मुझे ऐसा लगता है कि यह उस आशीर्वाद के बारे में बात कर रहा है जो आस्तिक को मसीह में ऐसे समय में मिलता है जब सभी खतरे दूर नहीं होते हैं - आप एक तीर्थ यात्रा पर हैं; अभी भी वह है जो धमकी दे सकता है, और फिर भी आप उस सुरक्षा में आराम कर सकते हैं जो मसीह देता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह समझने का एक उचित तरीका है कि अध्याय 32 श्लोक एक और दो में क्या दिख रहा है। अध्याय चार के साथ भी ऐसा ही था। भजन के लिए अपील की जा सकती है: " सिय्योन, हमारे भगवान का शहर, हे सिय्योन, हमारे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में महिमा की बातें कही गई हैं…” इस भजन के साथ यहोवा हमारी चट्टान है; हम उसी में छिपते हैं, तूफान के समय में आश्रय। भजन जारी है: "ओह यीशु थकी हुई भूमि में एक चट्टान है, एक थकी हुई भूमि है, तूफान के समय में एक आश्रय है।" इसे आस्तिक

के वर्तमान अनुभव के रूप में यशायाह 32:2 में इस श्लोक से लिया गया है । यशायाह 32:3-4 आंखें देखना और कानों को समझना श्लोक तीन और चार मुझे श्लोक दो से इस आदमी की गतिविधि के परिणामों का वर्णन करते प्रतीत होते हैं, और श्लोक एक का राजा इस आदमी की गतिविधि का परिणाम बताता है। ईश्वर अपने लोगों को नए जन्म के परिणामस्वरूप उसकी सच्चाई को समझने के लिए आंखें और कान देंगे जो कि मसीह पर भरोसा करने वाले सभी लोगों के लिए होगा। “ तब देखनेवालोंकी आंखें फिर बन्द न रहेंगी, और सुननेवालोंके कान सुनेंगे। उतावले लोगों का मन जान लेगा, और समझ लेगा, और हकलानेवाली जीभ धाराप्रवाह और स्पष्ट हो जाएगी । इस प्रकार की समझ और देखना नए जन्म का परिणाम है जो उन लोगों को मिलता है जो मसीह पर भरोसा करते हैं।

यशायाह 32:5-8 लोगों को 2 वर्गों में विभाजित करना अध्याय 32 छंद 5 से 8 - सुझाव: सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से लोगों को दो वर्गों में विभाजित करना। आपने पढ़ा, “ अब न तो मूर्ख को महान कहा जाएगा और न ही दुष्ट को अधिक सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि मूर्ख मूर्खता की बातें बोलता है, उसका मन बुराई में लगा रहता है; वह अभक्ति करता है, और यहोवा के विषय में भ्रम फैलाता है; वह भूखे को खाली छोड़ देता है, और प्यासे को पानी रोक देता है। दुष्ट के तरीके दुष्ट हैं; वह झूठ बोलकर गरीबों को नाश करने की बुरी योजनाएँ बनाता है, यहाँ तक कि ज़रूरतमंदों की गुहार जायज़ होने पर भी। ” "लेकिन," इसके विपरीत: " नेक आदमी नेक योजनाएँ बनाता है, और नेक कार्यों से वह खड़ा होता है "
 मुझे ऐसा लगता है कि यहां सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से लोगों का दो वर्गों में विभाजन शामिल हो सकता है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं, जो अपने पाप में बने रहते हैं, उनके बारे में नीच बदमाश या मूर्ख कहा जा सकता है। जैसे-जैसे लोग सुसमाचार को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे, नैतिक भेद और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे, ताकि जो लोग फिर से जन्म लें, जो सुसमाचार को स्वीकार करें और उस तरीके से जिएं जिसमें बाइबिल उन्हें जीने का आदेश देती है, वे "कुलीन लोग होंगे जो महान चीजें बनाते हैं" ; वह नेक कामों में खड़ा रहेगा।” इसलिए लोगों को सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार नीच और कुलीन में विभाजित किया गया है। यह एक सुझाव है.

यशायाह 32:9-14 सिय्योन की बेटियाँ यशायाह 32 , श्लोक 9 से 14, तात्कालिक स्थिति में लौटता हुआ प्रतीत होता है। वह कहता है, "कांपो, हे आत्मसंतुष्ट स्त्रियों;" यह अध्याय तीन की तरह है - उत्तरार्द्ध भाग जहां वह सिय्योन की बेटियों का वर्णन करता है जो घमंडी हैं और गर्दन फैलाकर, कामुक आंखों के साथ चलती हैं। देखो, यहाँ वह कहता है, “ काँप, हे निश्चिन्त स्त्रियों; सुरक्षित महसूस करने वाली बेटियों, कांप उठो! अपने वस्त्र उतार दो, अपनी कमर में टाट बाँध लो। मनभावन खेतों, फलदायक बेलों और मेरी प्रजा की भूमि के लिये, जो कांटों और झाड़-झंखाड़ों से भरी हुई है, अपनी छाती पीटो--हां, मौज-मस्ती के सभी घरों और आमोद-प्रमोद के इस नगर के लिये शोक मनाओ। किला वीरान हो जाएगा, शोरगुल वाला नगर वीरान हो जाएगा; गढ़ और गुम्मट सदा के लिये उजाड़ भूमि, गदहों का आनन्द, और भेड़-बकरियों की चरागाह बन जाएंगे ।
 मैं देख रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हो गया है - मुझे लगता है कि जब तक हम अगला घंटा शुरू नहीं कर देते तब तक इन छंदों पर टिप्पणी करना शायद बेहतर होगा क्योंकि हम वास्तव में अब इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो हम यहां रुकेंगे और अगले घंटे की शुरुआत में श्लोक नौ से शुरुआत करेंगे।

चेल्सी रेवेल द्वारा प्रतिलेखित
 कार्ली गीमन द्वारा संपादित
 टेड हिल्डेब्रांट द्वारा रफ संपादित
 डॉ. पेरी फिलिप्स
द्वारा अंतिम संपादन डॉ. पेरी फिलिप्स
द्वारा पुनः सुनाया गया