**डॉ. जेफ़री हडॉन, बाइबिल पुरातत्व,
सत्र 22, फ़ारसी काल**

© 2024 जेफरी हडन और टेड हिल्डेब्रांट

यह बाइबिल पुरातत्व पर अपने शिक्षण में डॉ. जेफरी हडॉन हैं। यह सत्र 22, फ़ारसी काल है।

ठीक है, समीक्षा करने के लिए, हमने अपनी कहानी बेबीलोन के निर्वासन पर छोड़ दी है।

इज़राइल के बच्चों, यहूदा के लोगों को यरूशलेम से बेबीलोन तक 900 मील की कठिन यात्रा के माध्यम से बेबीलोन ले जाया गया है। और अब हम उन्हें देखने जा रहे हैं, कम से कम उनमें से कुछ लोग निर्वासन के बाद उसी यात्रा पर वापस यरूशलेम लौट आए हैं। निर्वासन पर, आप यहां 586 से 539 तक की तारीखें देख सकते हैं।

अब, इसे योग्य बनाने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें से कुछ को 597 में निर्वासित किया गया था और कुछ को बहुत पहले, जैसे डैनियल। तो, कुछ के लिए, निर्वासन बहुत लंबा था। और, निःसंदेह, उनमें से अधिकांश वैसे भी निर्वासन में मर गए।

लेकिन बहुत कम उम्र के लोग जिन्हें 586 में निर्वासित किया गया था, वे कई वर्षों बाद परिपक्व वयस्कों के रूप में वापस आए, शायद बड़े वयस्क, और वापस आकर उन्होंने अपनी युवावस्था या अपने बचपन के यरूशलेम को देखा। फ़ारसी काल, फिर से, फ़ारसी लोगों ने बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की और कब्ज़ा कर लिया, और उनके पास संभवतः प्राचीन काल में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। फिर, हमने इस बारे में पहले बात की है।

उन्होंने मिस्र, पूरे एशिया माइनर, ग्रीस, यूरोप और सिंधु नदी तक एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित किया। और उनके पास पोनी एक्सप्रेस की तरह एक बहुत, बहुत अच्छी प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली और कूरियर प्रणाली थी। वे बहुत ही कम समय में साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक संदेश भेज सकते थे क्योंकि इस तरह, स्टेशन और घोड़े और सवार स्विच करके पर्सेपोलिस या सुसा या फ़ारसी साम्राज्य के कुछ अन्य प्रमुख केंद्रों को संदेश वापस प्राप्त कर लेते थे।

हैकनेसेट का उदय देखते हैं । और यह समझना महत्वपूर्ण है कि आराधनालय का प्रारंभिक, आरंभिक इतिहास एक ऐतिहासिक इतिहास है। हमारे पास संकेत हैं, जैसे कि यिर्मयाह 39 में, बीट हाम, लोगों का घर, किसी प्रकार के सामुदायिक केंद्र का सुझाव दे सकता है जो योशिय्याह के समय या शायद पहले मौजूद था।

बीट मिड्रैश, अध्ययन या सीखने का घर, वस्तुतः तलाश करना, उससे भी संबंधित हो सकता है। फिर से, बीट हाकनेसेट , एक सभा भवन, एक सामुदायिक केंद्र। निर्वासन के दौरान ये निश्चित रूप से उपयोग में थे, जो यहूदी समुदाय को एकजुट रखते थे, उन्हें एकजुट रखते थे, उन्हें एक-दूसरे के संपर्क में रखते थे।

यह, फिर से, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जैसा कि मैं यहां कहता हूं, यह कहना कि निश्चित रूप से , बाद में यहूदी धर्म के इतिहास में, आराधनालय ने वास्तव में विश्वास को बचाया, यहूदी लोगों की पहचान को बचाया। और निःसंदेह, मंदिर के विनाश के बाद, दोनों सुलैमान द्वारा, दोनों सोलोमोनिक मंदिर बेबीलोनियों द्वारा, और बाद में, दूसरा मंदिर जिसे हेरोदेस ने फिर से बनाया, शुरू में ज़ेरुब्बाबेल द्वारा बनाया गया, हेरोदेस द्वारा फिर से बनाया गया, जिसे रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, आराधनालय महत्वपूर्ण था. यह जरूरी था क्योंकि वहां बलि देने की कोई जगह नहीं थी.

उन्हें खुद को फिर से आविष्कार करना पड़ा। तो, आराधनालय ईसाई चर्च के लिए एक यहूदी प्रोटोटाइप है और प्रारंभिक चर्च के लिए, प्रारंभिक प्रेरितों, पॉल और पहली शताब्दी के दौरान अन्य प्रेरितों को फैलाने के लिए यहूदी और अन्यजातियों के प्रचार में एक पूर्व-मौजूदा सार्वजनिक मंच और सहायता प्रदान करता है। सुसमाचार. तो, संक्षेप में कहें तो, आराधनालय एक ऐसी संस्था थी जो संभवतः निर्वासन से पहले की थी।

संभवतः यहूदा में और उसके आसपास समान सामुदायिक केंद्र या समान संस्थान थे, लेकिन यहूदियों को अन्य यहूदियों के साथ पहचान बनाने की आवश्यकता के कारण यह निर्वासन के तहत फला-फूला। तो, जैसा कि हम जानते हैं, फारसियों ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और सब कुछ बदल गया। और हम साइरस के इस आदेश को फिर से देखते हैं, जिसे 538 में घोषित और प्रकाशित किया गया था, जिसने सभी लोगों को, न केवल यहूदियों को, बल्कि उन सभी लोगों को, जो निर्वासन में थे और घर जाने के लिए निर्वासित किया गया था, यदि वे चाहें तो अपनी भूमि पर लौटने की अनुमति दी थी। .

इसलिए, यरूशलेम से निर्वासितों का पहला समूह जरुब्बाबेल के अधीन यरूशलेम लौट आया। और वह, फिर से, डेविडिक वंश का सदस्य था, निश्चित रूप से किसी प्रकार के नेता के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार, शायद राजा, अंततः राजा, या जातीय शासक। हालाँकि, पुराना नियम उसके भाग्य के बारे में चुप है।

और जैसा कि हम जानते हैं, ईसाई होने के नाते, यहूदियों को अपने मसीहा बनने के लिए बाद में डेविड परिवार के किसी सदस्य की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसा कि चित्र से पता चलता है, यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन बहुत अधिक मामूली संरचना में, सोलोमन की तरह नहीं, बल्कि बहुत अधिक मामूली संरचना में। और लोग निराश हो गये.

वापस आने वाले कई लोगों ने इसे देखा और निराश हुए। लेकिन कम से कम उनके पास एक मंदिर था, बेबीलोन में उनके रिश्तेदारों के विपरीत। तो, फ़ारसी साम्राज्य में क्षत्रप, या प्रांत, बड़े प्रांत थे, और फिर उनके पास छोटे उप-प्रांत थे।

नदी के पार का क्षत्रप एक क्षत्रप या क्षत्रप था जिसमें यहूदा भी शामिल था। और, निस्संदेह, उनके पास येहुद नाम का एक प्रांत था , जो यहूदा था। उस प्रान्त की राजधानी यरूशलेम थी।

हालाँकि, हमारे पास यहाँ बेबीलोनियन काल की तस्वीरें हैं, जहाँ पहले का प्रांत मिट्ज़पा था । और वहाँ मिट्ज़पा की कुछ तस्वीरें हैं । और, निश्चित रूप से, हमने येहुद सिक्कों के बारे में बात की जो उस समय प्रचलन में आए थे और येहुद जार हैंडल स्टैम्प के बारे में भी बात की थी।

अब, यहाँ चित्रित सज्जन एफ़्रैम स्टर्न, स्वर्गीय एफ़्रैम स्टर्न हैं। वह पवित्र भूमि में फ़ारसी काल पर दुनिया के सबसे अग्रणी विशेषज्ञ थे। उन्होंने वस्तुतः फ़ारसी काल के दौरान बाइबल की भौतिक संस्कृति नामक पुस्तक लिखी।

यह अभी भी बहुत, बहुत उपयोगी है। यहां, नक्शा येहुद प्रांत को दर्शाता है , जैसा कि हम स्रोतों और पुरातत्व से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो मंदिर का निर्माण और एज्रा द्वारा कानून पढ़ना सभी महत्वपूर्ण पहलू थे।

लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण था। हमारे यहाँ इसे कलात्मक रूप से दर्शाया गया है। यरूशलेम के पड़ोसियों द्वारा हमले के लगातार खतरे के कारण उन्हें एक हाथ से निर्माण करना पड़ा और दूसरे हाथ से भाला पकड़ना पड़ा, जिन्हें यहूदियों द्वारा अपने शहर का पुनर्निर्माण करने का विचार पसंद नहीं था।

अब, दाऊद नगर के पूर्वी ढलान पर एक मीनार है, अर्थात उसके निचले भाग के अवशेष नहेम्याह द्वारा निर्मित मीनार के अवशेष हैं। और जैसा कि हम नहेमायाह की किताब से जानते हैं, नहेमायाह राजा से यरूशलेम आने की छुट्टी माँगकर आया था। उसके पिलानेहारे के रूप में, नहेमायाह यरूशलेम आया और कई दशक पहले नबूकदनेस्सर ने शहर को जो नुकसान पहुँचाया था उसका सर्वेक्षण करने के लिए शहर की दीवारों के चारों ओर अपने गधे के साथ एक रात का चक्कर लगाया।

जब नहेमायाह दाऊद के शहर के पश्चिमी, वास्तव में पूर्वी ढलान पर पहुंचा, तो उसे अपने जानवर से उतरना पड़ा क्योंकि वहां बहुत अधिक मलबा और विनाश था। उसने फिर से लौटने वालों के सभी अलग-अलग परिवारों और कुलों को सूचीबद्ध किया, और प्रत्येक को पुनर्निर्माण के लिए दीवार का एक खंड मिला। निःसंदेह, सबसे अधिक क्षति डेविड शहर के पूर्वी हिस्से में ढलान के कारण हुई थी।

और उन्हें शहर की दीवारों का निर्माण करना था, जैसा कि हम पुरातत्व से जानते हैं, ढलान से ऊपर। और इसलिए, शहर का कुछ हिस्सा, पुराना शहर, निर्वासन से पहले का शहर, छोड़ दिया गया। 1950 के दशक में, माइकल एविओना ने इज़राइल एक्सप्लोरेशन जर्नल में नहेमायाह अध्याय 3, द वॉल्स ऑफ नेहेमिया, ए मिनिमलिस्ट व्यू पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लेख लिखा था।

वह, फिर से, एक बहुत, बहुत प्रसिद्ध लेख था। यह उस लेख का एक उदाहरण है. और वह जो करता है वह यह है कि वह देखता है, क्योंकि नहेमायाह के पास एक बहुत विस्तृत यात्रा कार्यक्रम है जब वह आधी रात को यरूशलेम की दीवारों के चारों ओर भ्रमण करता है, घाटी के द्वार से बाहर आता है और दाऊद के शहर और उससे आगे का पूरा चक्कर लगाता है।

तो, एवियोना, फिर से, नहेमायाह 3 के वर्णन से पूर्व-निर्वासन शहर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है। आज तक, नहेमायाह अध्याय 3 यरूशलेम के पूर्व-निर्वासन शहर का सबसे अच्छा वर्णन है। ध्यान दें, मैंने निर्वासन से पहले कहा था क्योंकि ये पहले मंदिर के समय से, यिर्मयाह के समय से और उससे भी पहले के यरूशलेम के खंडहर हैं। तो, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है।

हालाँकि, एविओना ने कुछ त्रुटियाँ कीं। उदाहरण के लिए, वह चौड़ी दीवार के पास पहुँच गया और उसने पहचान लिया कि किसी कारण से यह दीवार का एक चौड़ा हिस्सा मात्र था। लेकिन एक इज़राइली विद्वान ने लगभग 20 साल बाद एक लेख के साथ एवियोना के लेख का अनुसरण किया और तर्क दिया कि एक चौड़ी दीवार का अनुवाद एक विशाल दीवार के रूप में किया जाना चाहिए, एक ऐसी दीवार जो पूरी पश्चिमी पहाड़ी को कवर करती है।

तो, यह चौड़ी दीवार वास्तव में पुरानी पूर्व-निर्वासन दीवार का अवशेष है जो पश्चिमी पहाड़ी के आसपास बनी थी। एविओना के बजाय, यह दीवार का एक विस्तृत हिस्सा मात्र है। एवियोना, फिर से, एक न्यूनतमवादी थी।

उनका मानना था कि पुराने नियम के समय का यरूशलेम, पूर्व-निर्वासित यरूशलेम, राजशाही के दौरान का यरूशलेम, अनिवार्य रूप से, डेविड के शहर, ओफेल और माउंट सिय्योन तक ही सीमित था, जहां मंदिर और महल थे। उन्होंने इस तथ्य का पालन नहीं किया कि अधिक से अधिक पुरातात्विक साक्ष्य यह दिखा रहे थे कि राजशाही की पिछली दो शताब्दियों के दौरान यरूशलेम बहुत बड़ा था। मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसका एहसास हुआ, लेकिन शुरुआत में, वह एक न्यूनतमवादी थे।

यहां एक कलाकार द्वारा नहेमायाह के समय यरूशलेम कैसा दिखता होगा, इसके पुनर्निर्माण का एक उदाहरण दिया गया है। उन्होंने डेविड के मूल शहर, टेम्पल माउंट और ओपेल को फिर से मजबूत किया, लेकिन लौटने वालों ने स्पष्ट रूप से पश्चिमी पहाड़ी को फिर से मजबूत नहीं किया। शायद इसलिए कि उनमें से बहुत कम थे, संख्या ने इसे सार्थक नहीं बनाया।

लेकिन उन्होंने यरूशलेम को उसके शुरुआती आकार में ही रखा, जो मोटे तौर पर सुलैमान के समय का था। बाद में, निश्चित रूप से, हस्मोनियों के समय में, उस पश्चिमी पहाड़ी को फिर से मजबूत किया गया। जोसेफस द्वारा इसे पहली दीवार कहा गया था, और पश्चिमी पहाड़ी 586 के बाद पहली बार एक दीवार से घिरी हुई थी।

फारस में वापस जाते हुए, हमें यह समझना होगा कि अधिकांश यहूदी निर्वासन में रहे, उन्होंने निर्वासन में रहना चुना और निर्वासन में ही मर गए। एज्रा, नहेमायाह और निश्चित रूप से एस्तेर की कुछ घटनाएँ फारस में घटित होती हैं। और यह फिर से फारस की शाही राजधानी पर्सेपोलिस के कुछ उत्कृष्ट दृश्य हैं।

वहां की अविश्वसनीय, सुंदर वास्तुकला जो आज भी खंडहर अवस्था में है, प्रभावशाली है। और फिर अंत में, सुसा, द्वितीयक राजधानी, फिर से एस्तेर की पुस्तक का दृश्य। केवल विशाल खंडहर, पर्सेपोलिस जितने अच्छे से संरक्षित नहीं।

इसका अधिकांश हिस्सा मिट्टी की ईंटों से बना है, लेकिन फिर भी यह एक प्रभावशाली स्थल है और 1970 के दशक में शाह के पतन तक वहां बहुत सारे वास्तुकला और पुरातत्व कार्य किए गए थे। और अंत में, हमारे पास पसारगाडे है, जो साइरस महान का महान उद्यान और महल और उसके दफनाने का स्थान था। इसलिए, फारस, भले ही वह अभी भी यहूदी लोगों का अधिपति था, बहुत अधिक उदार था और उसने नहेमायाह जैसे राज्यपालों और अन्य लोगों के साथ सीमित स्वायत्तता की अनुमति दी थी जो अधिकांश भाग के लिए येहुद और यहूदा प्रांत की देखरेख करने वाले यहूदी थे ।

हेलेनिज्म के आने तक यहूदी फ़ारसी शासन के तहत समृद्ध हुए और इससे भी अधिक गंभीर खतरा हेलेनिज़्म के सामने आने वाले पूरी तरह से विपरीत विश्वदृष्टिकोण के साथ आया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह बाइबिल पुरातत्व पर अपने शिक्षण में डॉ. जेफरी हडॉन हैं। यह सत्र 22, फ़ारसी काल है।