**डॉ. डेविड हॉवर्ड, जोशुआ-रूथ, सत्र 22,
न्यायाधीशों का परिचय**

© डेविड हॉवर्ड और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेविड हावर्ड रूथ के माध्यम से जोशुआ की पुस्तकों पर अपनी शिक्षाओं में हैं। यह सत्र 22 है, न्यायाधीशों का परिचय।

नमस्कार, डॉ. डेविड हॉवर्ड, और इस खंड में, हम न्यायाधीशों की पुस्तक का परिचय देंगे।

तो, अगले व्याख्यान, यदि आप व्याख्यान देखकर अनुसरण कर रहे हैं, तो यह अब निश्चित रूप से जोशुआ की पुस्तक के बाद एक नई पुस्तक की शुरुआत है। यह दूसरी पुस्तक है जिसे हिब्रू कैनन में पूर्व पैगंबर कहा जाता है, जोशुआ पहली है। ईसाइयों के बीच अनौपचारिक नामकरण में, अक्सर इसे ऐतिहासिक किताबें कहा जाता है, जो फिर से शायद थोड़ा भ्रामक है कि मैं कहूंगा, उत्पत्ति और निर्गमन और संख्याओं में भी सटीक इतिहास दर्ज किया जा रहा है।

ये पुस्तकें उसी क्रम में जारी हैं। वीडियो के साथ, आपके लिए एक संसाधन होना चाहिए जो न्यायाधीशों की पुस्तक की मेरी रूपरेखा होगी, और यह आपके लिए उपलब्ध होगा। यदि आप चाहते हैं कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ें, तो यह संभवतः सहायक होगा।

आप देखेंगे कि मैंने इज़राइल के धर्मत्याग और इज़राइल द्वारा ईश्वर के परित्याग के विचार के इर्द-गिर्द रूपरेखा तैयार की है, और दुख की बात है कि यह पूरी किताब में चलने वाला विषय प्रतीत होता है। तो जबकि जोशुआ की किताब उन चीज़ों के संदर्भ में बहुत सकारात्मक है जो हो रही हैं, भगवान अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वे किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अधिकांश भाग का पालन कर रहे हैं, यह कैसे इतने सारे वादों की पूर्ति है और यह पहली बार है वे इस भूमि पर एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश कनानी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है।

न्यायाधीशों की पुस्तक में, हमें उस तरह की कहानी का निचला पहलू, गहरा आधार मिलता है क्योंकि यह पता चलता है कि कई कनानियों को बाहर नहीं निकाला गया था और वे इस्राएलियों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएलियों को स्वेच्छा से भटकाया गया है। कनानी पड़ोसियों के साथ उनके कार्यों द्वारा। और पाप और दासता की इस पुस्तक में एक दोहराया चक्र है और फिर भगवान उन्हें अगले न्यायाधीश के साथ सौंपते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक दोहराया चक्र है और यह एक ऐसा चक्र है जो वास्तव में न केवल सीधे बल्कि नीचे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए, जैसे-जैसे हम किताब पढ़ेंगे, हम इसके बारे में बार-बार बात करेंगे।

तो, आइए हम इस बारे में सोचें कि हमारी बाइबिल में पुस्तक का शीर्षक न्यायाधीश कहा जाता है और यह उसके पीछे हिब्रू शब्द शोफातिम का अनुवाद करता है , जिसका अर्थ न्यायाधीश होता है। और मूल रूप से, यह कई सौ वर्षों की अवधि में अध्याय 3 से अध्याय 16 तक इज़राइल के 12 न्यायाधीशों के बारे में किताब है। पुस्तक के लेखकत्व के संदर्भ में, हम वास्तव में नहीं जानते हैं।

पुस्तक कहीं भी लेखकत्व का दावा नहीं करती है और धर्मग्रंथ में कोई अन्य स्थान नहीं है जो न्यायाधीशों के लेखकों के बारे में बात करता हो। तो, जैसा कि मैंने जोशुआ की पुस्तक के संबंध में कहा है, वास्तव में जोशुआ से लेकर प्रोटेस्टेंट कैनन में एस्तेर तक की सभी ऐतिहासिक पुस्तकें, वे सभी पुस्तकें गुमनाम हैं। और इतनी देर से रब्बी परंपरा ने शमूएल को न्यायाधीशों का लेखकत्व सौंपा और यह निश्चित रूप से संभव है।

वह 1 सैमुअल की किताब के आरंभ में अंतिम न्यायाधीश थे, लेकिन बाइबल में इसका कोई सबूत नहीं है। तो हम मूलतः लेखकत्व के बारे में उस प्रश्न को हवा में ही छोड़ देंगे। पुस्तक के लेखन की तारीख के संदर्भ में, हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं।

निश्चित रूप से, यह उस काल की अंतिम घटनाओं के बाद लिखा गया था और वह लगभग 1050 ईसा पूर्व होगा। यह 1 शमूएल में पहले राजा शाऊल के अधीन राजत्व के उदय से ठीक पहले और 1 शमूएल में दाऊद के राजा के रूप में आरोहण से ठीक पहले की बात है। शाऊल 1050 ईसा पूर्व के आसपास राजा बना, और डेविड 1010 ईसा पूर्व के आसपास, और ये घटनाएँ उससे पहले हो रही हैं।

वह घटनाओं की तारीख है. तो लेखन किसी बिंदु पर उन घटनाओं के बाद हुआ होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि उसके तुरंत बाद कितना। अध्याय 18, श्लोक 30 में भूमि की बन्धुवाई के दिन का उल्लेख है।

और यह लगभग निश्चित रूप से बेबीलोन की कैद, लोगों को बेबीलोन में निर्वासित करने का संदर्भ है। और इसलिए वह छोटा सा कथन सैकड़ों वर्ष बाद लिखा हुआ प्रतीत होता है। क्या पूरी किताब उस समय लिखी गई थी या क्या किताब में उस बिंदु पर कुछ और स्पष्ट करने के लिए इसे जोड़ा गया है , हम वास्तव में निश्चित नहीं हैं।

लेकिन हमें निश्चित रूप से यह कहना होगा कि इसकी रचना की गई है, कम से कम पुस्तक का कुछ हिस्सा बहुत बाद में रचा गया है। अध्याय 1, श्लोक 21 में यबूसियों का एक और संदर्भ है, अर्थात् यरूशलेम के नाम से जाने जाने वाले निवासियों का, कि यबूसी लोग आज के दिन तक यरूशलेम में रह रहे थे। और हम 1 शमूएल में पाते हैं कि दाऊद ने यबूस को आज़ाद कराया।

उसने यबूस को पकड़ लिया, और उसे अपना नगर, दाऊद का नगर, यरूशलेम कहलाया। वह वर्ष लगभग 1003 ईसा पूर्व रहा होगा, जो दाऊद के शासन का सातवाँ वर्ष था। डेविड द्वारा यरूशलेम पर कब्ज़ा करने के बाद, लगभग यबूसी लोग तितर-बितर हो गए और उनकी संख्या बहुत कम रह गई।

तो, आज तक वहां रहने वाले यबूसियों का एक संदर्भ। ऐसा लगता है कि पुस्तक का वह भाग डेविड द्वारा शहर पर कब्ज़ा करने से पहले लिखा गया होगा। तो, पुस्तक में लेखन के समय के संबंध में ये विभिन्न प्रकार के संकेतक हैं।

और शायद किताब विभिन्न चीज़ों का संग्रह थी। हमारे पास कहानियां हैं, 12 अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेने के रिकॉर्ड हैं, और शायद ये अलग-अलग एकत्रित हिस्से भी थे। पुस्तक में मूल रूप से दो परिचय हैं, अध्याय 1, पद 1, अध्याय 2, पद 5, और फिर 2.6 से 3.6। और शायद वे अलग हैं.

तो हो सकता है कि किताब समय के साथ एक साथ आई हो। फिर से, पुस्तक के अंतिम रूप में, मैं दृढ़ता से पुष्टि करूंगा कि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत किया गया था, लेकिन यह सब एक ही समय में नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर किया गया हो सकता है। तो अंततः, हमारे पास लेखन की तारीख का कोई वास्तविक स्पष्ट संकेत नहीं है।

पुस्तक की एकता के संदर्भ में, मुझे लगता है कि मैंने अभी जो कहा वह संभवतः कुछ ऐसा है जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। पुस्तक का दोहरा परिचय जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर न्यायाधीशों की अवधि के साथ पुस्तक का मूल, अध्याय 3, श्लोक 7 से अध्याय 16, श्लोक 31 तक 12 न्यायाधीशों का वर्णन, पुस्तक का अंत।

ये दो तरह के हैं , हम इसे परिशिष्ट भी कह सकते हैं, अध्याय 17 और 18, और फिर 19 से 21। इसलिए हम जहां पढ़ रहे हैं उसके आधार पर किताब का स्वाद अलग है। बेशक, कई आलोचनात्मक विद्वान कहेंगे कि ये सभी अलग-अलग स्रोतों और अलग-अलग समय से एक साथ आए थे।

और यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन इंजीलवादी इस बात की पुष्टि करेंगे कि जब यह अंततः हमारे पास मौजूद रूप में एक साथ आया, तो यह उस धर्मग्रंथ का हिस्सा है जिसके बारे में पॉल बात करता है। सभी धर्मग्रंथ ईश्वर से प्रेरित हैं, 2 तीमुथियुस 3, 16। और जब ये सभी चीजें एक साथ आती हैं तो पुस्तक का अंतिम रूप वास्तव में मायने रखता है।

और यही आत्मा ने प्रेरित किया है। न्यायियों की पुस्तक का उद्देश्य क्या है? मैं ईश्वरीय मंडलियों में बड़ा हुआ और जब मैं चौथी कक्षा में था, तब तक मैंने बाइबल पढ़ ली थी। मुझे बचपन में इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और तब से मैंने इसे कई बार पढ़ा है।

और कुछ मंडलियों में जहां मैं बड़ा हो रहा था और यहां तक कि एक युवा वयस्क के रूप में, जोशुआ और इस खंड की अन्य पुस्तकों के साथ न्यायाधीशों को सिर्फ इज़राइल के इतिहास के रूप में देखा जाता था। और यह बिल्कुल वैसा ही इतिहास है जैसा कि हम अमेरिकी इतिहास की पाठ्यपुस्तक या रोमन साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं। ये है इजराइल का इतिहास.

और इस तरह के बयान के पीछे एक प्रकार का निहितार्थ है, चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कभी-कभी यह विचार अंतर्निहित रूप से प्रतीत होता है कि यह इतिहास के लिए इतिहास है। इतिहास का लेखन हमें इस सदी, उस सदी, इज़राइल के जीवन की घटनाओं के बारे में तथ्य बताने के लिए है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा.

सभी ऐतिहासिक पुस्तकें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बता रही हैं, लेकिन बहुत बड़े उद्देश्य के साथ। और यही यह दिखाने का उद्देश्य है कि ईश्वर इतिहास के माध्यम से और लोगों के माध्यम से और कभी-कभी लोगों के बावजूद, कभी-कभी लोगों के विरुद्ध कैसे कार्य करता है। और इसलिए न्यायाधीशों की पुस्तक के साथ-साथ अन्य पुस्तकों को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा धार्मिक उद्देश्य है।

और मुझे लगता है कि जब हम पुस्तक की संरचना और कुछ विशिष्टताओं को देखेंगे तो हम इसे देखेंगे। लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि किताब ईश्वर की अवज्ञा के परिणामों को दिखा रही है। हमारे पास यह बार-बार नीचे की ओर जाने वाला चक्र है।

दुख की बात है कि इस पुस्तक में पुराने नियम की अधिकांश पुस्तकों की तुलना में अधिक अराजकता और अधिक धर्मत्याग है। और इसलिए, यह नीचे की ओर जाने वाला चक्र है। और फिर यह किसी और चीज़ की ओर भी इशारा कर रहा है, जो कि इज़राइल में और उसके ऊपर एक राजा होने के लाभ हैं।

इस समय में कोई विशिष्ट केंद्रीकृत नेता निर्दिष्ट नहीं है। हमने जोशुआ के बारे में अपनी चर्चाओं के अंत में उल्लेख किया था, यदि आप उन व्याख्यानों को देख रहे होंगे, कि जब जोशुआ मूसा के बाद अधिकार के पद पर आसीन हुआ, तो यह स्पष्ट था कि उससे पहले उसे लंबे समय तक तैयार किया गया था। पेंटाटेच के माध्यम से, जोशुआ का उल्लेख कई बार मूसा के नामित उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है।

जोशुआ की किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके नामित उत्तराधिकारी की ओर इशारा करता हो. और हम न्यायाधीशों की पुस्तक में पाते हैं कि सब कुछ विकेंद्रीकृत है। कोई केंद्रीकृत पूजा या नेता नहीं है जिसके इर्द-गिर्द रैली की जा सके।

और किताब इन बयानों के साथ समाप्त होती है कि हर किसी ने अपनी नज़र में सही किया क्योंकि कोई राजा नहीं है। यदि आप यहोशू पर व्याख्यानों पर नज़र रख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने राजा के बारे में एक केंद्रीकृत नेता के रूप में बात की थी जो ईश्वर का अनुसरण करने, ईश्वर के वचन में निहित होने और लोगों के लिए एक उदाहरण है। और मुझे लगता है कि न्यायाधीशों की पुस्तक यह कह रही है कि क्या उस आदर्श राजा जैसा कोई राजा होता जैसा कि भगवान ने चाहा था, और उसका मॉडल व्यवस्थाविवरण अध्याय 17 में है, यदि कोई ऐसा राजा होता जो प्रभु की पूजा में लोगों का नेतृत्व करता , चीज़ें बहुत बेहतर होतीं।

तो, यह हमें एक राजा की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहा है जब किताब हमें अंत में बताती है, आप जानते हैं, उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था, नतीजा यह हुआ कि हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा था। और यह हमें रूथ और सैमुअल की किताबों में ले जाता है जहां उन्हें वास्तव में राजत्व की स्थापना मिलती है। पुराने नियम की पुस्तकों के क्रम में, कैनन में न्यायाधीशों की पुस्तक के स्थान के संदर्भ में, यह एक तार्किक स्थान पर फिट बैठता है।

यह जोशुआ की घटनाओं और अगली शताब्दियों का अनुसरण करता है। यदि यहोशू ईसा पूर्व के आरंभ में, 1400 के दशक के अंत में और 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, तो न्यायाधीशों की पुस्तक उसके बीच के कई सौ वर्षों में और 1,000 के मध्य में डेविड और शाऊल और सैमुअल के समय में होती है। एस बीसी, 1050, 1010, इत्यादि। यह कालानुक्रमिक रूप से यहोशू का अनुसरण करता है, कालानुक्रमिक रूप से रूथ की पुस्तक उन दिनों के बारे में कहकर शुरू होती है जब न्यायाधीश न्याय करते थे, इसलिए यह उस समय के दौरान होता है और यह सैमुअल की पुस्तकों से पहले आता है।

हिब्रू कैनन में भी यही तरीका है। रूथ की पुस्तक वहां नहीं है, लेकिन हिब्रू कैनन में आपके पास यहोशू, न्यायाधीश, और फिर 1 शमूएल और 1 राजा हैं। घटनाओं की तारीखों के संदर्भ में, रचना की तारीख के बारे में बात करें, लेकिन घटनाओं की तारीख, मैं आपको जोशुआ की पुस्तक के परिचय में एक बड़ी चर्चा के बारे में बताऊंगा जब हम सोचते हैं कि ये जुड़ी हुई हैं पलायन मिस्र से हुआ और मेरा मानना है कि यह संभवतः ईसा पूर्व 1400 के दशक के मध्य में हुआ था, शायद 1446 एक सटीक तारीख है।

कारण, उस डेटिंग का मुख्य आधार 1 राजा अध्याय 6 श्लोक 1 है जो कहता है कि सुलैमान ने मंदिर की नींव रखी, विशेष रूप से मिस्र से पलायन के 480 साल बाद और ऐसा हुआ, हम जानते हैं कि यह सुलैमान के चौथे वर्ष में हुआ था। -ऐसा महीना और साल होगा 966, 967, 480 साल पहले 446 है। फिर जंगल में 40 साल भटकने के बाद, उन्होंने 1406, 1400, इत्यादि के आसपास कनान में प्रवेश किया। तो, न्यायाधीशों की अवधि 14, 13, 12 और 1100 ईसा पूर्व में कहीं भी है, शायद 400 साल की अवधि के करीब।

विद्वान हैं, आज विद्वानों में आपमें से अधिकांश का कहना है कि नहीं, न्यायाधीशों का काल बहुत अधिक संकुचित है और यह 1200 ईसा पूर्व के बाद था जब पूरे भूमध्य सागर में समाजों का एक बड़ा विनाश और उथल-पुथल हुआ था और वह काल न्यायाधीशों को लगभग 1200 या उससे कम से लेकर लगभग 1050 ईसा पूर्व तक लगभग 150 वर्षों की अवधि में संकुचित किया जाना था। मैं पुस्तक में कालक्रम के बारे में एक शब्द कहूंगा। यदि आप उन संख्याओं को लें जो प्रत्येक न्यायाधीश के लिए सूचीबद्ध हैं और हमें लगभग हर न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, तो न्यायाधीश ने इतने वर्षों तक भूमि का न्याय किया और भूमि को 40 वर्षों या 80 वर्षों तक आराम मिला।

यदि आप उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो कुल उस अवधि में फिट होने से कहीं अधिक बड़ा है जिसके बारे में हम जानते हैं, खासकर जब आप सैमुअल और शाऊल और डेविड की तारीखों को जोड़ना शुरू करते हैं। इसलिए, चाहे हम निर्गमन को रखें या चाहे हम इस अवधि की शुरुआत 1400 के दशक में या 1300 के दशक के अंत में, 1300 के दशक की शुरुआत में, या चाहे हम इसे 1200 या उसके बाद में रखें, हमें अभी भी इस बारे में सोचना होगा कि कालक्रम सिर्फ समाप्त नहीं हो रहा है न्यायाधीशों की पुस्तक में संख्याओं को समाप्त करें क्योंकि वे 500 से अधिक वर्षों तक आते हैं। यह उस चीज़ में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है।

इसलिए कभी-कभी हमें यह धारणा मिलती है कि न्यायाधीशों की पुस्तक को कड़ाई से कालानुक्रमिक रूप से तैयार किया गया है और प्रत्येक न्यायाधीश पूरे देश का न्यायाधीश था, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक ध्यान से पढ़ने पर, न्यायाधीशों की तस्वीर सामने आती है, कुछ न्यायाधीश सिर्फ थे देश के एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व करना और यह एक निश्चित समय हो सकता है जिसने देश के दूसरे हिस्से में किसी अन्य न्यायाधीश के समय को ओवरलैप किया हो। और इसलिए, यदि हम ऐसा या वैसा करने वाले न्यायाधीशों की कुछ विशिष्टताओं पर गौर करें, तो हम देखेंगे कि वे केवल कुछ जनजातियों का नेतृत्व कर रहे होंगे, पूरे देश का नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर मॉडल यह सोचना है कि प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल दूसरों के साथ ओवरलैप हो रहा है और हम इसे उस समय अवधि में संपीड़ित कर सकते हैं जिसे हम निर्गमन की निश्चित तिथियों और डेविड और शाऊल की समय अवधि देखते हैं।

न्यायाधीशों की पुस्तक की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है । यह घटित होता है - यह पुरातात्विक पदनामों में दो युगों तक फैला हुआ है जिन्हें स्वर्गीय कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग कहा जाता है। पूर्वी भूमध्य सागर में स्वर्गीय कांस्य युग लगभग 1550 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का है।

यह महान धन और समृद्धि का समय है। बड़े शहर हैं. बड़ी-बड़ी सार्वजनिक इमारतें हैं।

पुरातात्विक उत्खननों से पता चला है कि न केवल कृषि प्रधान समाज बल्कि शहरीकृत समाज और औजारों का भी काफी विकास हुआ है और समाज ने बहुत अच्छा काम किया है। हम यहोशू की पुस्तक में, संख्याओं की पुस्तक में, उन महान दीवारों वाले शहरों को देखते हैं जिन्हें आप कनान में देखते हैं। इसकी पुष्टि पुरातात्विक खुदाई से हुई है।

तो यह सब लगभग 1200 तक घट जाता है। और फिर यह सामूहिक अव्यवस्था होती है। यह लगभग परमाणु युद्ध के परिणाम जैसा है।

सिर्फ कनान या इज़राइल की भूमि में ही नहीं, पूरे भूमध्य सागर में शहर तबाह और जला दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है, विस्थापित लोग, आधुनिक समय की तरह। और हमारे पास विभिन्न आतंकवादी समूहों आदि द्वारा विस्थापित लोग हैं।

वहाँ है - मिस्र के पाठ में, मिस्रियों के विरोधियों का एक समूह है जिसे भूमि और समुद्री लोग कहा जाता है, और वे एजियन क्षेत्र से पलायन कर रहे थे, और वे आए और भयंकर योद्धा थे और पूर्वी भूमध्य सागर के माध्यम से लोगों पर हावी हो गए। तो, मैं जो तर्क दूंगा वह सब न्यायाधीशों की अवधि के मध्य में हो रहा है, लगभग 1200 और उसके बाद। और 1200 के बाद, - तो सभ्यता ढह गई।

आपके पास लोग बस ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। आपके पास फलते-फूलते महान शहर नहीं हैं। समाज एक प्रकार से विघटित हो गया है।

और पूर्वी भूमध्यसागरीय समाज को ठीक होने में 150 साल या कुछ सौ साल लग जाते हैं। और इसलिए, आप बाइबल में पाते हैं कि डेविड और फिर सुलैमान ने फिर से यरूशलेम और अन्य स्थानों - सामरिया और मगिद्दो का निर्माण शुरू किया। और इसलिए, लगभग 200 वर्षों की अवधि है जहां चीजें ध्वस्त हो गई हैं और ग्रामीण इलाकों में हर किसी का बुनियादी अस्तित्व बच गया है, और फिर वे आते हैं - वापस आते हैं।

तो, देर से - प्रारंभिक लौह युग I आमतौर पर उन 200 वर्षों का पदनाम है। लौह युग II लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू होता है और कई सौ वर्षों तक चलता रहता है। तो यह न्यायाधीशों की पुस्तक की पृष्ठभूमि है।

जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यहां तक कि स्वयं के शब्दों में, लौह युग में, कांस्य उपकरणों से, जो थोड़े अधिक लचीले होते हैं, कठिन उपकरणों और अधिक प्रभावी हथियारों - भाले और लोहे के रथ सहित अन्य चीजों में संक्रमण होता है। लौह युग। लेकिन वे वास्तव में आयरन I अवधि के अंत तक विकसित नहीं हुए हैं। तो यह न्यायाधीशों की पुस्तक की पृष्ठभूमि की तरह है।

और इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों की पुस्तक स्वयं अराजकता का वर्णन करती है। यह उन सभी अतिरिक्त बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं करता है। जो बातें मैंने बताईं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है.

हमारे पास 1200 के आसपास बड़े विनाशों का कोई विशिष्ट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस अवधि के दौरान हमें हर तरह से अराजकता की भावना है। और फिर, हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन घटनाओं के पीछे ये अन्य घटनाएँ हैं जिन्हें हम बाहरी स्रोतों से जानते हैं - पुरातत्व से, साहित्यिक ग्रंथों से, पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास से और मिस्र से।

प्रारंभिक लौह युग में दो तकनीकी प्रगतियाँ ध्यान देने योग्य होंगी। एक था लोहे के औज़ारों और हथियारों का विकास, जैसा कि हमने कहा है। इससे अधिक परिष्कृत कृषि की अनुमति मिली और लोग जंगल में रहने से उबरने लगे।

और साथ ही, सैन्य तकनीकें भी। और फिर, दूसरी बात, प्लास्टर वाले हौदों का विकास हुआ - ऐसे हौज - जहां पानी जमा होता था। और उन पर प्लास्टर किया गया ताकि वे पानी को अधिक समय तक रोक सकें।

तो, पुरातात्विक दृष्टि से यह पहली बार संपूर्ण फ़िलिस्तीन में लौह युग 1 में देखा गया है। और इस प्रकार, इसने बस्तियों को कुओं या झरनों या जल निकायों पर निर्भर होने से मुक्त कर दिया। वे लगभग कहीं भी पानी एकत्र कर सकते थे।

और वे हैं - यह इस अवधि के अंत की ओर एक विकास है। अब, इस्राएल के विरोधियों के संदर्भ में, यहोशू की पुस्तक में, हमारे पास कनानी, एमोरी, हिव्वी, यबूसी इत्यादि हैं। आमतौर पर छह या सात देशों का समूह।

न्यायाधीशों की पुस्तक में, यह इतना अधिक नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। लेकिन अवधि के अंत में बड़ा समूह है - पलिश्तियों का। और पलिश्ती पहली बार एक प्रमुख पहचाने जाने योग्य समूह के रूप में प्रकट होने लगे।

वे कनान के दक्षिण-पश्चिमी तट पर, भूमध्य सागर के ठीक ऊपर रहते थे। और उनके पास कुछ थे - उनके साथ पांच प्रमुख शहर जुड़े हुए थे। पिछले दशकों में फ़िलिस्ती क्षेत्र की खुदाई की गई है।

उस क्षेत्र में एक पहचान योग्य फिलिस्तीनी मिट्टी के बर्तन और संस्कृति और समाज की पहचान की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि पलिश्ती एजियन क्षेत्र से चले गए, और वे लगभग 1200 में बस गए । दिलचस्प बात यह है कि उनके मिट्टी के बर्तन ग्रीक द्वीपों के बहुत परिष्कृत ग्रीक और माइसेनियन मिट्टी के बर्तनों की तरह दिखते हैं।

उनकी बहुत अधिक अपरिष्कृत नकल है। इन्हें बारीकी से तैयार किया गया है और रेखाचित्र बनाए गए हैं इत्यादि। पलिश्तियों के मिट्टी के बर्तन उसी की नकल करते हैं लेकिन बहुत अधिक कच्चे तरीके से।

यह आमतौर पर होता है - इस पर विशेष रूप से लाल और काला रंग होता है। लेकिन अन्यथा, कारीगरी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी आप पाते हैं - पहले के काल के माइसेनियन मिट्टी के बर्तनों में सुंदर ग्रीक प्रकार की चीजों में। तो 1200 के सीमांकन की वह अवधि उन मिट्टी के बर्तनों से भी पता चलती है जो आपको पलिश्ती स्थलों में मिलते हैं।

निःसंदेह सैमसन पलिश्तियों का विरोध करने वाला प्रमुख न्यायाधीश था। और यिप्तह भी। लेकिन सैमसन वहां प्रमुख था।

बाइबल पलिश्तियों को एक असभ्य लोगों के रूप में चित्रित करती है। उन्हें एक से अधिक बार खतनारहित बताया गया है। अब, हम जानते हैं कि अन्य संस्कृतियों में अन्य कारणों से खतना किया जाता था, जरूरी नहीं कि यह संवैधानिक कारणों से हो।

तो, ऐसा नहीं था कि केवल इज़राइल ही खतना करता था और उसके बाद कोई नहीं। परन्तु पलिश्तियों को कुछ हद तक खतनारहित लोगों के रूप में पहचाना गया। और आधुनिक समय की रूढ़िवादिता अक्सर यह है कि वे वास्तव में असभ्य और पिछड़े लोग थे।

हालाँकि फ़िलिस्ती क्षेत्रों में हाल की खोजों से पता चला है कि वे पहले की तुलना में कहीं अधिक विकसित थे। और उनका दागोन या दागोन नाम का अपना देवता था। वे इन पाँच प्रमुख शहरों में पाँच सरदारों या प्रमुखों के अधीन किसी प्रकार के एक संघ में संगठित थे।

इस विशिष्ट पलिश्ती मिट्टी के बर्तन का उल्लेख किया गया है। ऐसा कोई फ़िलिस्तीनी ग्रंथ नहीं बचा है जिसके बारे में हम जानते हों। लेकिन वे काफी हद तक - 1200 के आसपास आने और उसके बाद, वे कुछ समय के लिए फले-फूले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे विलुप्त हो गए और अन्य कनानी संस्कृतियों में समाहित हो गए।

और इसलिए, हम इसके बाद सदियों तक किसी पहचान योग्य पलिश्ती संस्कृति को फलते-फूलते नहीं देखते हैं। यह केवल आरंभिक लौह युग के कुछ समय के लिए है। न्यायाधीशों के काल में इस्राएलियों के लिए एक बड़ी समस्या उनके बीच संघर्ष था - उन्हें क्या करना चाहिए था, भगवान में उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं, और मूर्तिपूजक देवताओं, कनानियों और प्रवृत्ति के साथ संघर्ष, इसराइल की प्रवृत्ति उन अन्य देवी-देवताओं का अनुसरण करने की थी।

और ऐसा प्रतीत होता है - यह न्यायाधीशों की पुस्तक में बार-बार आने वाली बात है। तो, ऐसा क्या था जो इतना आकर्षण साबित हुआ? और हम इसके बारे में एक अलग खंड में बात करेंगे। इस्राएली अन्य देवी-देवताओं के पास क्यों जाते रहे और उन्हें गले लगाते रहे? लेकिन अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि कनानियों के प्रमुख देवी-देवता कौन हैं।

कनानी धार्मिक व्यवस्था में बहुत से देवता शामिल थे। और कनानी व्यवस्था में सर्वोच्च देवता एल नाम का देवता था। हिब्रू सहित सेमेटिक भाषाओं में इस शब्द का अर्थ ईश्वर या ईश्वर है।

कभी-कभी उस शब्द का उपयोग बाइबल में बड़े शब्द के संक्षिप्त रूप के रूप में किया जाता है - ईश्वर के लिए हिब्रू शब्द एलोहिम है। कभी-कभी यह सिर्फ एल होता है, जो बाइबल में सच्चे ईश्वर का जिक्र करता है। लेकिन कनानी पंथियन में, यह सच्चे ईश्वर का उल्लेख नहीं करता था।

यह कनानी पंथियन के प्रमुख को संदर्भित करता है। और वह एक अलग, बुजुर्ग राजनेता व्यक्ति थे। मेरे डॉक्टरेट कार्य में मेरे प्रोफेसरों में से एक का व्याख्यान था, जिसका नाम था, द ओल्ड मैन विद ए वाइट बियर्ड।

और यह एल पर उनका व्याख्यान था। और उन्होंने कहा कि चर्च ऑफ गॉड में पुनर्जागरण चित्रों में हमारे पास जो चित्र हैं, वे एल पर वापस जाते हुए यह आकृति हैं। यह सच है या नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे खरीदूंगा।

लेकिन एल एक अच्छा देवता, एक परोपकारी देवता था। कनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार, वह अपने और उसके आस-पास होने वाली सभी चीजों से अलग दिखाई देता था। परन्तु उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी।

कनानियों के लिए वास्तविक शक्तिशाली और एक अर्थ में सर्वोच्च देवता उनका पुत्र बाल था। तो, बाल वास्तव में वह देवता था जिसे हम बाइबल में कनानियों के मुख्य देवता के रूप में देखते हैं। दरअसल, एल की अशेरा नाम की एक पत्नी थी।

और हम बाइबल में उस शब्द को देखते हैं, जिसे आमतौर पर अशेराह के रूप में उच्चारित किया जाता है। बाइबिल में, हम उसके बारे में मुख्य रूप से ध्रुवों से जानते हैं, लगभग अमेरिकी भारतीय और मूल अमेरिकी संस्कृतियों में टोटेम ध्रुवों की तरह। अशेरा के खम्भे जिन्हें लोगों ने उसके सम्मान में या उसके लिये खड़ा किया था।

तो वह एल की पत्नी, बाल की माँ है। बाल की एक पत्नी थी, अस्तार्त, अष्टरोथ, या अष्टोरेथ, इसे लिखने के विभिन्न तरीके। तो, आप देवी-देवताओं की पूरी व्यवस्था देखते हैं।

उनमें से बहुत सारे थे. वहाँ नर और मादा दोनों देवी-देवता थे। बाल की एक बहन थी।

अशेरा एल की अनात नाम की एक बेटी भी थी। और अनात बाल की बहन थी। वह काफी डरावनी देवी थी।

वह एक योद्धा थी. और वह बाल के शत्रुओं से लड़ी. और कभी-कभी जब बाल अक्षम हो जाता था या उसे मृत मान लिया जाता था, तो वह ही थी जिसने उसके शत्रुओं को ध्वस्त कर दिया था और वह मृतकों में से फिर से जीवित होने में सक्षम थी।

बाल के शत्रु थे। हम यहाँ जायेंगे. एक देवता , एक कनानी देवता का नाम मोट था।

और उनके नाम का अर्थ है मृत्यु. दूसरा देवता है यम. और उस नाम का मतलब समुद्र है.

तो, यम समुद्र का देवता था। वह एक प्रकार का महान समुद्री राक्षस था। मोट अंडरवर्ल्ड और मृतकों का देवता था।

और उनका बाल से झगड़ा हुआ। और यह पौराणिक कथा थी जिसे हम कनानी ग्रंथों में इस बारे में बात करते हुए पाते हैं, जहां बाल को उसके दुश्मनों द्वारा मार दिया जाता है और वह मर जाता है। और फिर अनात आता है और उन सभी को काट देता है।

और जब वे काटे जाते हैं, तब बाल मृतकों में से फिर से जीवित होने में सक्षम होता है। और याद रखें कि हमने अन्य संदर्भों में कहा है, बाल को तूफान के देवता के रूप में देखा जाता है। वह बादलों का सवार है.

वह वही है जो तूफ़ान भेजता है। वही बिजली भेजता है। लेकिन वह बारिश भेजता है.

और वर्षा ही पृथ्वी को सींचती है और पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। तो, बाल के मरने और फिर से जीवित होने का यह चक्र वर्ष के कृषि चक्रों से जुड़ा हुआ है। जब बाल मर जाता है, तो वह सर्दी का समय होता है जब फसलें नहीं उगतीं।

जब वह मृतकों में से फिर से जी उठता है, तब वसंत ऋतु आती है और फसलें उगने लगती हैं, इत्यादि। मुझे यहां केवल एक कोष्ठक में बयान देने दीजिए। हो सकता है कि आपने अपने पढ़ते समय या अमेरिका में कुछ टेलीविज़न विशेष कहे जाने वाले स्थानों, हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल जैसी जगहों पर बाइबिल को संदर्भ में रखते हुए, यीशु को भगवान के रूप में बाइबिल की कहानी बताते हुए देखा हो, जैसे कि ईश्वर स्वयं मर गया और फिर से जीवित हो गया, इसे इस तरह की कहानियों के संदर्भ में रखें।

और अन्य संस्कृतियों में ऐसी कहानियाँ भी हैं जहाँ मरते और उभरते भगवान का विचार है। आप देखेंगे कि विद्वता का एक समूह है जो यीशु के बारे में ईसाई कहानी को इन मरते और उभरते भगवान की कहानियों के संदर्भ में रखना पसंद करता है, और कहता है कि मूल रूप से नए नियम की कहानी बाल कहानियों और अन्य कहानियों के समान ही है। यह वास्तव में अलग नहीं है.

लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर, मैं कहूंगा, वह यह है कि हमें बाइबिल में कहीं भी यीशु के कई बार मरने और पुनर्जीवित होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। जबकि इस प्रकार की कृषि सेटिंग में, देवता हर साल मरते हैं और पुनर्जीवित होते हैं। तो यह बिल्कुल अलग बात है.

यह वास्तव में एक अमान्य तुलना है. लेकिन यदि आप काफी व्यापक रूप से पढ़ते हैं या स्कूल में आपको जो शिक्षाएँ मिलती हैं, दुर्भाग्य से, आपको कुछ पाठों में यह देखने को मिलेगा। आइए मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊं कि हम इन कहानियों के बारे में कैसे जानते हैं।

बाइबल में, हम मूलतः बाल को कनानियों के देवता के रूप में जानते हैं, और वह इस्राएल के ईश्वर का विरोधी है। वह वही है जिसकी लोगों ने कई वर्षों बाद राजा अहाब के दिनों में सेवा की थी। उसकी पत्नी एक कनानी राजकुमारी थी, और वह अपने साथ बाल की पूजा लेकर आई थी।

अहाब, यह पहली बार है, एक अर्थ में बालवाद का आधिकारिक राज्य धर्म स्थापित करता है। इससे पहले, लोग अनौपचारिक रीति से बाल की पूजा करते थे। लेकिन अब अहाब के तहत इसे और अधिक औपचारिक तरीके से लाया गया है।

अशेरा वास्तव में मुख्य रूप से उन डंडों द्वारा जाना जाता है जिन्हें हम जानते हैं। इसलिए हम इन रिश्तों की कहानियों को नहीं जानते हैं जिनका मैंने अभी-अभी यहाँ वर्णन किया है। तो ऐसा कैसे है कि हम यह जानते हैं? खैर, हम जानते हैं कि 1929 में हुई एक पुरातात्विक खोज के कारण।

आज के सीरिया में, उत्तरी सीरिया में, एक खोज हुई है जो उगारिट नामक एक प्राचीन शहर के रूप में सामने आई है। और यह कैसे हुआ इसकी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं इसे यहां दोहराऊंगा।

पूरे फ़िलिस्तीन और इस क्षेत्र में फैले हुए ये टीले परतदार हैं, और वे प्राचीन शहरों के स्थल थे, जो आमतौर पर एक प्रमुख पहाड़ी पर बने होते थे। उन्हें टेल्स कहा जाता है. वह अरबी शब्द है, हिब्रू शब्द है बताओ।

लेकिन एक टीला एक टीला है जहां विभिन्न परतें सदियों से एक शहर के अस्तित्व की अलग-अलग परतें हैं। शहर नष्ट हो गया था, और दशकों बाद उसके ऊपर एक नया शहर बनाया गया था, और ऐसा ही चलता रहा। और इसलिए , 1929 में, एक सीरियाई किसान अपने खेत में हल चला रहा था।

और यह छाया में था, यह पास में ही इन बड़े अवशेषों में से एक था जिसकी कभी खुदाई नहीं की गई थी। बस वहीं था और सदियों से वहीं था। किसान का हल एक बड़े पत्थर से टकराया और हल क्षतिग्रस्त हो गया, और जैसे ही उसने देखा, वह किसी प्रकार का एक कब्रगाह निकला।

और एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को जन्म दिया, और अंततः, विद्वान इसका अध्ययन करने के लिए आए, और उन्होंने खुदाई शुरू की, और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक कब्रिस्तान में थे। और यह शहर के पास का कब्रिस्तान निकला जो इस समय यहां स्थापित किया गया था। इसलिए पुरातात्विक अभियानों को वहां आने और उसकी खुदाई करने के लिए इकट्ठा किया गया।

उन्होंने स्तरों के माध्यम से खुदाई की और इस विशाल शहर को पाया, एक बहुत ही प्रभावशाली शहर, जिसमें एक शाही संग्रह था - कई अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई हजारों गोलियों की एक लाइब्रेरी, जिसमें एक भाषा भी शामिल थी जिसे उगारिटिक के नाम से जाना जाता था, जो कि समान है हिब्रू, लेकिन थोड़ा अलग भी। और इन ग्रंथों से पता चलता है कि उगारिट पूर्व और पश्चिम से एशिया माइनर तक, और दक्षिण में कनान और मिस्र तक भी महानगरीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक चौराहा था।

इसमें दर्जनों ग्रंथ भी थे जो कनानियों की धार्मिक मान्यताओं की कहानी बताते हैं। और यहीं हम इन युगेरिटिक ग्रंथों में सीखते हैं। यह वह जगह है जहां हम अधिक विवरणों के बारे में सीखते हैं, एल और अशेरा और बाल और एस्टार्ट और अनात, मोट, यम, वगैरह की कहानियों का सार।

इसलिए यदि आप वास्तविक कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप इन ग्रंथों के अनुवाद किताबों में, निस्संदेह, इंटरनेट पर भी पा सकते हैं। वे पढ़ने में अच्छा और दिलचस्प योगदान देते हैं। देवी-देवताओं के बीच बहुत हिंसक झड़पें होती रहती हैं।

और वे क्षुद्र हैं, वे ईर्ष्यालु हैं, वे प्रतिद्वंद्विता हैं, इत्यादि। लेकिन न्यायाधीशों की पुस्तक में हम जो देखते हैं उसकी पृष्ठभूमि यही है। तो, अब हम न्यायाधीशों की पुस्तक पर वापस आएंगे।

और मैं कुछ प्रमुख विषयों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें हम पुस्तक में देख सकते हैं। और मेरा व्यापक विषय, जैसा कि मैं देखता हूं, इज़राइल की धर्मत्याग का विचार है। इस किताब में जजेज या कई अन्य किताबों की तुलना में बहुत अलग स्वाद है।

यह लोगों के ईश्वर से विमुख होने के बारे में लगभग लगातार नकारात्मक है। लेकिन धर्मत्याग वह उपकरण है जिसके द्वारा पुस्तक का लेखक यह कहानी बताना चाहता है कि इस धर्मत्याग से बाहर निकलने का रास्ता यह है कि इज़राइल के पास एक धर्मनिष्ठ राजा होना चाहिए। और इसलिए यह पुस्तक हमें यहोशू की पुस्तक के अंत से लेकर पूरी पुस्तक में नैतिक पतन की ओर ले जाती है।

और जैसे-जैसे हम किताब पढ़ते हैं यह और भी बदतर होती जाती है। लेकिन यह उस समय की ओर देखने के साथ समाप्त होता है जब एक धर्मात्मा राजा होगा जो लोगों को इससे बाहर निकालेगा। तो, यह यहोशू के समय और सैमुअल और डेविड और अन्य के समय के बीच एक संक्रमणकालीन पुस्तक है।

यह वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है जो इज़राइल में राजशाही की स्थापना की नींव रखती है। एक अलग खंड में, मैंने वाचाओं के बारे में बात की है, इब्राहीम की वाचा जो डेविडिक वाचा तक ले जाती है, और उनके माध्यम से राजत्व के धागे के बारे में बात की है। और यही न्यायाधीशों की इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के रूप में भी काम करेगा।

इसलिए, मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आप वह खंड देखें। यह वीडियो का एक स्व-निहित खंड है जहां मैं बताता हूं कि राजत्व का विचार शुरुआत से ही ईश्वर का विचार है, उत्पत्ति की शुरुआत से और व्यवस्थाविवरण के माध्यम से जोशुआ और न्यायाधीशों और सैमुअल इत्यादि तक। और इसलिए राजा का विचार कोई बुरी बात नहीं थी।

यह कुछ ऐसा था जिसे बाइबिल के लेखकों ने बताया था, कि भगवान का इरादा था कि किसी बिंदु पर एक राजा होना चाहिए। लेकिन यह आमतौर पर प्राचीन निकट पूर्व में देखे जाने वाले राजा से भिन्न प्रकार का राजा था। और हम न्यायाधीशों की इस पुस्तक में इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे।

तो यह व्यापक विषय, धर्मत्याग और एक धर्मात्मा राजा की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा। अब उसके नीचे कुछ थीम। निश्चित रूप से, न्यायाधीशों की पुस्तक में एक प्रमुख विषय भूमि है।

परमेश्वर के वादों की पूर्ति में, यहोशू में भूमि की विरासत है। जजों की किताब में फोकस तो रहता ही है, लेकिन मुद्दा यह है कि इजराइल जमीन पर पूरी तरह कब्ज़ा क्यों नहीं कर पा रहा है? जोशुआ की पुस्तक के अंत में हमारे पास वे संकेत हैं, लेकिन वे विकसित नहीं हैं। अब न्यायाधीशों की पुस्तक में, विशेष रूप से पहले अध्याय में, यह हमें बताता है कि ऐसा क्यों था कि वे भूमि पर कब्ज़ा करने में सक्षम नहीं थे।

और यह इस्राएल की अवज्ञा के कारण था। और इसलिए न्यायाधीशों में भूमि की चिंता जोशुआ के एक अन्य विषय से जुड़ी है, जो पूजा की शुद्धता का विचार है। और यदि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजा को बाहर कर दिया होता, जैसा कि उन्हें माना जाता है, तो उनका धर्म, और उनका विश्वास प्राचीन मिट्टी में विकसित हो सकता था, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति द्वारा दूषित नहीं हुआ होता।

और फिर भी न्यायाधीशों की पुस्तक में, हम बिल्कुल विपरीत देखते हैं। वे दूषित थे, उन्होंने लोगों को बाहर नहीं निकाला और उसके कारण दुखद परिणाम हुए। एक दूसरा विषय जो मैं देखूंगा, हम धर्मत्याग के बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरा पहलू भगवान की वफादारी है।

इसलिए बार-बार, इज़राइल के धर्मत्याग को खतरों के कारण के रूप में देखा जाता है। हम इसे परिचय, अध्याय 1 और 2 में देखते हैं। हम इसे बार-बार देखते हैं जब अगला न्यायाधीश कहता है कि इज़राइल दूर हो गया और भगवान ने उन्हें अगला दुश्मन जो भी हो, उसके हाथों में जाने की अनुमति दी। लेकिन हर मामले में, जब भी लोगों ने भगवान को पुकारा, भगवान वफादार रहे, और लोगों को बचाने के लिए अगले न्यायाधीश को खड़ा किया।

तो, ईश्वर वास्तव में, एक अर्थ में, पुस्तक के नायक के रूप में उभरता है। उन्होंने इज़राइल के अविश्वासी चरित्र के बावजूद उसकी ओर से कार्य किया। और दुख की बात है कि अधिकांश न्यायाधीशों ने स्वयं इस धर्मत्याग को अपनाया।

अधिकांशतः न्यायाधीश सद्गुण के महान प्रतिमान नहीं थे। अब हमारे पास कुछ चमकदार उदाहरण हैं जो इसके विपरीत हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि न्यायाधीश स्वयं, व्यक्तिगत न्यायाधीश स्वयं, समस्या का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि वे समाधान का हिस्सा थे। और इसलिए , मुझे लगता है, एक मिश्रित स्थिति है, जिसे हम न्यायाधीशों के व्यक्तित्व में देख सकते हैं।

संभवतः सबसे प्रसिद्ध न्यायाधीशों में से दो गिदोन और सैमसन हैं। और गिदोन बहुत अच्छी शुरुआत करता है। शुरुआत में, वह बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अंततः , वह एक नेता के रूप में अपने कार्यकाल को कम कर देता है क्योंकि वह एक एपोद बनाता है और उसके और उसके परिवार के लिए एक फंदा बन जाता है।

पलिश्तियों से सैन्य रूप से छुटकारा पाने के लिए सैमसन एक महान शक्ति है, लेकिन उसका अपना नैतिक जीवन एक धार्मिक चीज़ से बहुत दूर है, और जब हम सैमसन के जीवन के बारे में जानेंगे तो हम इस पर गौर करेंगे। जब तक हम यहां हैं, मुझे लगता है कि यह इस बारे में बात करने की जगह है। नये नियम में कई न्यायाधीशों का उल्लेख है।

इब्रानियों की पुस्तक में, हमारे पास एक प्रसिद्ध अनुच्छेद है जिसके बारे में आपमें से अधिकांश लोग जानते हैं। यह इब्रानियों 11 है जिसमें विश्वास का हॉल है, ऐसा कहा जा सकता है, कि विश्वास के नायकों की सूची है। और इसमें पद 31 में वेश्या राहाब का उल्लेख है।

हमने जोशुआ की किताब पर व्याख्यान में उनके बारे में बात की। लेकिन फिर इसमें श्लोक 32 में न्यायाधीशों की पुस्तक में चार न्यायाधीशों का उल्लेख है। और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों 11, आयत 32, और मैं और क्या कहूं? क्योंकि मेरे पास गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिप्तह, दाऊद, शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बताने का समय न रहा।

तो, यह तेजी से चलता रहता है। लेकिन यहां इब्रानियों 11 में 12 न्यायाधीशों में से चार का उल्लेख है, और वे वे थे, पद 33, जिन्होंने विश्वास के माध्यम से राज्यों पर विजय प्राप्त की, न्याय लागू किया, वादे प्राप्त किए, शेरों का मुंह बंद किया, आग की शक्ति को बुझाया, किनारे से बच निकले तलवार, कमजोरी से मजबूत बनाई गई थी। तो यहाँ चीजों की एक पूरी सूची है जो कहती है कि इन नायकों, इन चार न्यायाधीशों, डेविड, सैमुअल, भविष्यवक्ताओं ने भी ये सभी चीजें कीं।

और यह उन्हें ऊंचे पायदान पर रखता है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि न्यायाधीशों की पुस्तक इनमें से अधिकांश न्यायाधीशों को बहुत अधिक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। वह यह कहने से नहीं कतराते कि उन्होंने कुछ सकारात्मक काम किए हैं, बल्कि वह उनकी कमियां और खामियां दिखाने से भी नहीं कतराते।

तो हम उन दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ कैसे लाएँ? और मैं मूल रूप से कहूंगा कि इब्रानियों का लेखक शायद इन लोगों पर अंतिम निर्णय पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कि समय के साथ उन्होंने भगवान की इच्छा पूरी की, इत्यादि। लेकिन जजेज का लेखक एक अलग बात कहने के लिए कुछ कमियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो वह कहना चाह रहा है। निस्संदेह, डेविड केवल न्यायाधीशों का मामला नहीं है, बल्कि डेविड स्वयं बथशेबा और उसके पति उरिय्याह के मामले में एक शानदार विफलता थी।

और फिर भी, पवित्रशास्त्र का अंतिम निर्णय यह है कि वह ईश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी संख्या में भजनों की रचना की। इसलिए, कुछ खामियों के बावजूद भी डेविड पर सकारात्मक फैसला है।

और मुझे लगता है कि मुझे स्पष्ट बात बतानी होगी, यदि हॉल ऑफ फेथ के अध्याय में शामिल होने की आवश्यकता यह है कि आपने कोई पाप नहीं किया है, तो यह एक बहुत छोटा अध्याय होगा। बाइबिल में ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसे हम जानते हों, स्वयं यीशु को छोड़कर, जो उस पर फिट बैठता हो। इसलिए, इब्रानियों का लेखक जजेज के लेखक की तुलना में एक अलग बात कहने की कोशिश कर रहा है।

जजेज का लेखक यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे, दुखद रूप से, कई महत्वपूर्ण तरीकों से स्वयं नेताओं को भी अपमानित किया गया। एक अन्य विषय, मैं कहूंगा, न्यायाधीशों की पुस्तक में, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, बड़े विषय के हिस्से के रूप में, राजशाही की ओर देखना है। जैसे-जैसे हम विशिष्ट अंशों को देखेंगे, हम उसे और अधिक विकसित करेंगे, इसलिए हम उसे अंत के लिए विकसित करेंगे।

अंतिम दो चीजें जिनके बारे में मैं परिचयात्मक खंड में बात करना चाहता हूं, वह यह है कि न्यायाधीश के कार्यालय के बारे में क्या? वे क्या कर रहे थे? न्यायाधीश कौन थे? वे किस तरह के लोग थे? ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी नौकरी का विवरण क्या था? आज हम न्यायाधीशों को अदालत कक्ष में काले वस्त्र पहने हुए एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, या हम टीवी पर अपने पसंदीदा न्यायाधीशों, जज जूडी, या उसके जैसे कुछ लोगों को देखते हैं। लेकिन न्यायियों की पुस्तक में न्यायाधीश क्या कर रहे थे? एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें न्यायाधीशों, अध्याय 4 में इसके बारे में कुछ दिखाता है। यदि आप मेरे साथ न्यायाधीश 4 की ओर मुड़ते हैं, तो यह वह अध्याय है जो दबोरा और बराक के बारे में बताता है । उनका कनानियों के विरुद्ध संघर्ष है, और परमेश्वर विजय वगैरह देता है।

लेकिन आइए न्यायियों 4, श्लोक 4 और 5 को देखें। यह कहता है, अब दबोरा, एक भविष्यवक्ता, लैपिडोट की पत्नी, उस समय इज़राइल का न्याय कर रही थी। तो, दबोरा एक जज है, और जब वह जज कर रही थी तो वह क्या कर रही थी? खैर, पद 5 कहता है, वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा की हथेली के नीचे बैठा करती थी, और इस्राएल के लोग न्याय के लिये उसके पास आते थे। तो यहां ऐसा लगता है कि वह उस फैशन की जज हैं जिसके बारे में हम 21वीं सदी में सोचते हैं।

जिसके पास लोग आते हैं, वह निर्णय सुनाती है, इत्यादि। लेकिन हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों में यह भी देखते हैं कि वह हासोर के राजा याबीन और सेनापति सीसरा के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई में नेतृत्व करती है, और कनानियों की हार होती है। इसलिए, बाकी अधिकांश न्यायाधीशों के लिए, आप इस न्यायिक कार्य को नहीं देखते हैं।

हम एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के इस कार्य को उस तरह नहीं देखते जैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। अधिकांश न्यायाधीशों के लिए, हम उनके बारे में क्या संदर्भ जानते हैं, कम से कम न्यायाधीशों के बारे में हमारे पास वास्तविक कहानियाँ हैं, 12 न्यायाधीश हैं, 7 न्यायाधीश हैं हमारे पास उनके बारे में कुछ प्रकार की कहानी है कि वे क्या कर रहे थे, 5 न्यायाधीशों में से, उन्हें लघु न्यायाधीश कहा जाता है, और यह सिर्फ इतना कहता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक इज़राइल का न्याय किया, और यही काफी है। एक या दो श्लोक.

लेकिन जिन न्यायाधीशों के बारे में हम कुछ और जानते हैं, उनमें से 7, उनका प्राथमिक कार्य एक सैन्य उद्धारक का कार्य था। एक चक्र है जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, जहां इस्राएल पाप में गिर गया, ईश्वर से विमुख हो गया, ईश्वर ने अपने क्रोध में उन्हें किसी शत्रु के हाथों में सौंप दिया, उन पर अत्याचार किया गया, उन्हें कुछ समय के लिए अधीन किया गया, उन्होंने मुक्ति के लिए भगवान को पुकारा, भगवान ने अगले न्यायाधीश को खड़ा किया, न्यायाधीश ने उन्हें बचाया, और फिर भूमि को 40 साल, 80 साल या जो भी हो, आराम मिला और फिर चक्र फिर से शुरू हुआ। लेकिन न्यायाधीश कौन थे, इसके मूल में सैन्य उद्धारकर्ता या उद्धारकर्ता थे।

हम इसे निश्चित रूप से सैमसन के साथ देखते हैं, हम इसे गिदोन और अधिकांश अन्य प्रमुख न्यायाधीशों के साथ देखते हैं। इसलिए, जब हम न्यायाधीशों की पुस्तक के बारे में सोचते हैं, तो पहली बात जो आपको सोचनी चाहिए वह यह नहीं है कि अदालत कक्ष में कोई गैवेल लेकर बैठा है, या ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर निर्णय ले रहा है, बल्कि यह एक सैन्य उद्धारकर्ता के बारे में है जो कि है लोगों का नेतृत्व करें. अंत में, मैं पुस्तक के परिचय के बारे में बात करना चाहता हूं, और यदि आपके पास मेरी रूपरेखा है, तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, मैं अध्याय 1, श्लोक 1 से अध्याय 3, श्लोक 6 तक, इज़राइल के धर्मत्याग की जड़ें कहता हूं। , और यहाँ वास्तव में दोहरा परिचय है, अध्याय 1, पद 1, अध्याय 2, पद 5, और फिर 2, 6 से 3, 6, और ये एक तरह से दोहराई गई चीज़ें हैं।

और मैं, विशेष रूप से पहले वाले, जोशुआ से पहले परिचय के स्थान और कार्य के बारे में बात करना चाहता हूं। तो, आइए अध्याय 1 को देखें। इसमें कहा गया है, यहोशू की मृत्यु के बाद, इस्राएल के लोगों ने यहोवा से पूछा, कनानियों से लड़ने के लिये हमारी ओर से पहिले कौन चढ़ाई करेगा? तो, ध्यान दें, कालानुक्रमिक रूप से, यह जोशुआ में उनके कार्यक्रमों की समाप्ति के ठीक बाद आ रहा है, और कोई नेता नामित नहीं है। लोगों को पूछना होगा कि नेता कौन होगा, और भगवान ने उत्तर दिया, अच्छा, यह यहूदा होगा।

मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, याद रखें, उत्पत्ति 49 में यहूदा से किए गए वादे हैं, कि आपके भाई आपके सामने झुकेंगे। यहूदा जनजातियों के बीच एक प्रमुख स्थान पर चढ़ने जा रहा है, और हम इसे यहां देखते हैं। हम इसे बहुत बाद में देखते हैं जब धर्मनिष्ठ राजा यहूदा, दाऊद और उसके वंशजों से आए।

तो, यह इस जनजाति की प्रमुखता की शुरुआत है। हमने यहोशू की किताब में देखा है, यहूदा को भूमि आवंटन सभी जनजातियों में सबसे बड़ा है, यहोशू, अध्याय 15। और यह उसके भाई शिमोन को बताता है और भर्ती करता है।

शिमोन अंततः यहूदा के क्षेत्र का भाग बन गया। और इसलिए अब एक मजबूत विरोधाभास है जहां हम जोशुआ के शांतिपूर्ण अंत और यहां चीजों की अधिक युद्धप्रिय प्रकृति के बीच संघर्ष या विरोधाभास देखना शुरू करते हैं। हमने रास्ते में उल्लेख किया है कि यहोशू में पूर्ण विजय होती प्रतीत होती है।

यहोशू 10 कहता है कि जब उन्होंने भूमि पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने कुछ भी जीवित नहीं छोड़ा। अध्याय 11 का अंत भी कुछ ऐसा ही कहता है। लेकिन इस अध्याय में, विशेष रूप से श्लोक 19 से शुरू होकर उसके बाद, या 18 तक, यहूदा ने गाजा पर उसके क्षेत्र, अश्कलोन वगैरह समेत कब्ज़ा कर लिया।

परन्तु श्लोक 19 में, वह मैदान के निवासियों को बाहर नहीं निकाल सका क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तो यहाँ लोहे का एकाधिकार है जो यहूदा के शत्रु कनानियों के हाथों में प्रतीत होता है । श्लोक 21, बिन्यामीन के लोगों ने यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को नहीं निकाला।

तो यह जाता है। और इसलिए, यहां विजय की यह अधूरी भावना है, जबकि वहां यह अधिक पूर्ण है। लेकिन अगर हम जोशुआ में ध्यान से पढ़ें, तो निश्चित रूप से, उसके समान संदर्भ हैं।

यहोशू ने स्वयं पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ विजय वास्तव में पूरी नहीं हुई है। तो अंत में, मैं न्यायाधीशों के अध्याय 2, अगले भाग, दूसरे परिचय के पहले भाग को देखना चाहता हूँ, जो अध्याय 2, श्लोक 6 से 10 है। तो, आइए अध्याय 1, श्लोक 1 को फिर से पढ़ें।

यहोशू की मृत्यु के बाद, इस्राएल के लोगों ने प्रभु से पूछताछ की, वगैरह। लेकिन अब अध्याय 2, श्लोक 6 को देखें। इसमें कहा गया है कि जब यहोशू ने लोगों को बर्खास्त कर दिया, तो इस्राएल के प्रत्येक लोग भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी विरासत पर गए। यहोशू के जीवन भर, अर्थात् यहोशू के जीवित रहने वाले पुरनियों के जीवन भर, जिन्होंने बड़े बड़े काम देखे थे, लोग यहोवा की सेवा करते रहे।

श्लोक 8, नून का पुत्र यहोशू , जो यहोवा का सेवक था, 110 वर्ष की आयु में मर गया। उन्होंने उसे उसके गृहनगर में दफनाया। पद 10, और वह सारी पीढ़ी भी अपने-अपने पुरखाओं के पास इकट्ठी हो गई, इत्यादि।

यहां यह उस बात को स्पष्ट करता है जो हमने जोशुआ की किताब में देखी थी। यहोशू में याद रखें कि यह कहा गया है कि लोग यहोशू के जीवन भर और उन बुजुर्गों के जीवित रहने के दौरान भी प्रभु का अनुसरण करते रहे। परन्तु यहाँ आयत 10 में कहा गया है, वह सारी पीढ़ी अपने-अपने पितरों में मिल गई, और उनके बाद दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई, जो न तो प्रभु को जानती थी और न उस काम को जानती थी जो उसने इस्राएल के लिए किया था।

तो, धमाका करें, तुरंत, यहोशू की मृत्यु के तुरंत बाद, धर्मत्याग का समय आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि यहोशू दो बार मरता हुआ प्रतीत होता है। अध्याय 1, पद 1 कहता है, कि यहोशू की मृत्यु के बाद लोग इस्राएल में आये।

तब यहोशू अचानक फिर से जीवित हो गया। अध्याय 2, श्लोक 6 में, वह लोगों को बर्खास्त करता है, और बाद में उस मार्ग में उसकी मृत्यु हो जाती है। श्लोक 8. तो मेरा विचार है कि अध्याय 2, श्लोक 6 से 10 तक एक फ्लैशबैक है।

वे मूल रूप से एक अंश हैं, यह जोशुआ अध्याय 24 से लगभग एक कट और पेस्ट है। जोशुआ की मौत की सूचना। और यह एक तरह से न्यायाधीशों की पुस्तक के लेखक यह कहने के लिए यहां रख रहे हैं, आइए इसके अंत को याद रखें और यहां जो कुछ भी हो रहा है उसका आधार कैसे बनता है।

तो, ऐसा नहीं है कि जोशुआ दो बार नहीं मरता। और निस्संदेह, कई आलोचनात्मक विद्वानों ने कहा है, खैर, यह बाइबिल में विरोधाभासों का एक और उदाहरण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किताब के अगले भाग में जो आने वाला है उसके लिए मंच तैयार करने के लिए यह जानबूझकर रखी गई चीज़ है।

और यह मूल रूप से हमें यह देखने में मदद करने के लिए बस एक छोटा सा फ्लैशबैक है। तो, यहीं पर न्यायाधीशों की पुस्तक का परिचय समाप्त होगा। और फिर हम अगले व्याख्यानों में पुस्तक का ही विमोचन करेंगे।

यह डॉ. डेविड हावर्ड रूथ के माध्यम से जोशुआ की पुस्तकों पर अपनी शिक्षाओं में हैं। यह सत्र 22 है, न्यायाधीशों का परिचय।