**डॉ. टिबेरियस राटा, एज्रा-नहेमायाह,   
सत्र 9, नहेमायाह 7-8**

© 2024 टिबेरियस राटा और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. टिबेरियस राटा और एज्रा और नहेमायाह पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 9, नहेमायाह 7-8 है।   
  
यह नहेमायाह 7 के लिए खुला है। पहले पांच छंद हमें नहेमायाह को फिर से काम सौंपते हुए दिखाते हैं।

श्लोक एक से प्रारंभ,   
  
[**1**](http://biblehub.com/nehemiah/7-1.htm)और जब शहरपनाह बन चुकी, और मैं ने द्वार खड़े किए, और द्वारपाल, गवैये, और लेवीय नियुक्त किए गए, [**2**](http://biblehub.com/nehemiah/7-2.htm)मैं ने अपने भाई हनानी और महल के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी सौंपा, क्योंकि वह बहुतों से अधिक विश्वासयोग्य और परमेश्वर का भय माननेवाला मनुष्य था। [**3**](http://biblehub.com/nehemiah/7-3.htm)और मैं ने उन से कहा, जब तक सूर्य न तपे, तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं। और जब तक वे पहरा देते रहें, तब तक वे किवाड़ बन्द करके बन्द कर दें। यरूशलेम के निवासियों में से कुछ को अपने चौकियों पर और कुछ को अपने घरों के सामने पहरा दो।” [**4**](http://biblehub.com/nehemiah/7-4.htm)शहर विस्तृत और बड़ा था, लेकिन उसमें लोग कम थे, और कोई घर दोबारा नहीं बनाया गया था।

[**5**](http://biblehub.com/nehemiah/7-5.htm)तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह डाला, कि रईसों, हाकिमों, और प्रजा को इकट्ठा करके वंशावली के अनुसार लिखूं। और जो पहिले आए थे उनकी वंशावली की पुस्तक मुझे मिली, और उस में यह लिखा हुआ पाया:

तो दीवार पूरी हो गई.

अब नहेमायाह को द्वारपाल नियुक्त करने होंगे। ये प्राचीन सुरक्षा गार्ड हैं। गायकों और लेवियों ने संभवतः इस भूमिका में मदद की, भले ही फाटकों की रक्षा करना उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी नहीं थी।

तो, हम इनके बारे में सोच सकते हैं। ये एक तरह की आपातकालीन व्यवस्थाएं ही हैं. यह वास्तविक रोजमर्रा की जिम्मेदारी नहीं थी जो आगे भी जारी रहेगी।

लेकिन एक अच्छे नेता के रूप में, नहेमायाह जानता था कि वह काम अकेले नहीं कर सकता और उसे अकेले नहीं करना चाहिए। इसलिए, वह कुछ काम हनानी और हनन्याह को सौंपता है। याद रखें, हनानी नहेमायाह का भाई है, एक तथाकथित भाई, जिसने सबसे पहले उसे नहेमायाह अध्याय 1 पद 2 में यरूशलेम की दुखद स्थिति के बारे में सूचित किया था। अब, दो बार उसे मेरा भाई कहा जाता है, जिससे कुछ विद्वानों का मानना है कि वह था वास्तव में उसका शारीरिक भाई, सगा भाई।

हमें पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ एक हमवतन था. लेकिन हनन्याह ने महल के गवर्नर के रूप में कार्य किया, इसलिए वह शहर की सुरक्षा की निगरानी करने के लिए अधिक योग्य था।

एक बार फिर, जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है उन्हें समझना और उन्हें काम सौंपना एक नेता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन उनकी पहली पाँच आयतें हमें यह भी बताती हैं कि यरूशलेम अभी तक पूरी तरह से फिर से आबाद नहीं हुआ था और घरों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचें कि लोग कब वापस आएंगे।

हम इसे किताब के अंत में देखेंगे। लोग कहाँ रहते हैं? क्या वे यरूशलेम शहर में रहना चाहते हैं या वे ग्रामीण इलाकों में रहना चाहते हैं? हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहना चाहते हैं जहाँ वे पेड़-पौधे लगा सकते हैं और ज़मीन से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत से लोग यरूशलेम के डाउनटाउन में रहने की जल्दी में नहीं थे।

और एक समस्या यह है कि आप यरूशलेम को फिर से कैसे आबाद करेंगे। और हम पुस्तक के अंत में देखेंगे कि वे ऐसा कैसे करेंगे। और इस प्रतिनिधिमंडल के बाद, आपके पास वंशावली है जो नहेमायाह को मिलती है।

और यहाँ अध्याय सात में आयत छह से अंत तक जो सूची है वह उन लोगों की है जो वापस लौटे। यह सूची एज्रा अध्याय दो की सूची से लगभग मिलती जुलती है। इसमें कुछ मामूली अंतर हैं।

और मेरी टिप्पणी में, मेरे पास उन मतभेदों की एक सूची है। और आप दोनों सूचियों की सूची को परिवर्तनों के साथ-साथ देख सकते हैं। तो, याद रखें, निर्वासन की तीन लहरें थीं। पुनर्निर्माण और नवीनीकरण की तीन लहरें थीं।   
  
अब राष्ट्र उस आध्यात्मिक बहाली के लिए तैयार होगा जिसकी आवश्यकता थी। एज्रा और नहेमायाह की दोनों पुस्तकों में शारीरिक बहाली और आध्यात्मिक बहाली है।

और अगर अब तक हमने शहर में एक तरह की भौतिक बहाली देखी है, जो अध्याय आठ से शुरू होती है, तो हम वास्तव में आध्यात्मिक बहाली की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं नहेमायाह के समय से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की ओर इशारा करना चाहता हूँ। इसमें तेमाह का उल्लेख है, जिसका उल्लेख अध्याय सात, श्लोक 55 में लौटने वालों की सूची में किया गया है।

और वास्तव में, आपके पास यहाँ दो आदमी हैं जिनके हाथ एक वेदी के सामने पूजा की मुद्रा में हैं और फिर सबसे नीचे तेमा का नाम है। यहां फिर से दिलचस्प बात यह है कि आपके पास नहेमायाह के समय से लौटने वालों की सूची में से एक व्यक्ति के नाम के साथ इस मुहर का सबूत है। फिर, इनमें से बहुत सारी मुहरें यरूशलेम में पाई गईं, और यह नहेमायाह के समय की हैं।

तो, यह एक बहुत ही दिलचस्प खोज है। तो, अब हम अध्याय आठ की ओर बढ़ते हैं, जहां हम लोगों की आध्यात्मिक बहाली की शुरुआत देखेंगे। और यह पुनर्स्थापना परमेश्वर के वचन के साथ शुरू और समाप्त होती है।

निर्वासन काल के दौरान क्या हुआ है? वे अलग-अलग हिस्सों में चले गए थे. उनके पास वापस जाने के लिए मंदिर नहीं था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इस समय के दौरान आराधनालय का जन्म हुआ था, और जब यहूदी मंदिर में नहीं जा सकते थे तो दुनिया भर में आराधनालय खुल जाते थे।

इसलिए, दुनिया भर में आराधनालय बनाए जा रहे हैं। लेकिन यह पुनर्स्थापना शब्द के पढ़ने से शुरू होती है। कुछ, फिर से, हर किसी के पास अपनी बाइबलें, अपने स्वयं के स्क्रॉल नहीं थे।

तो अब उनका सामना परमेश्वर के वचन से हो रहा है। अध्याय आठ, श्लोक एक से प्रारंभ,   
  
[**1**](http://biblehub.com/nehemiah/8-1.htm)और सब लोग जलफाटक के साम्हने चौक में एक मन होकर इकट्ठे हुए। और उन्होंने एज्रा शास्त्री से कहा, कि मूसा की जिस व्यवस्था की आज्ञा यहोवा ने इस्राएल को दी है, उसकी पुस्तक ले आ। [**2**](http://biblehub.com/nehemiah/8-2.htm)तब एज्रा याजक सातवें महीने के पहिले दिन को क्या स्त्री, क्या पुरूष, और जो कुछ सुन सकते थे, उन सभोंके साम्हने मण्डली के साम्हने व्यवस्था ले आया। [**3**](http://biblehub.com/nehemiah/8-3.htm)और उस ने जलफाटक के साम्हने चौक के साम्हने भोर से दोपहर तक स्त्री, पुरूष, और समझनेवालोंके साम्हने उसका पाठ किया। और सब लोगों के कान व्यवस्था की पुस्तक पर लगे रहे। [**4**](http://biblehub.com/nehemiah/8-4.htm)और एज्रा शास्त्री उस लकड़ी के मंच पर खड़ा हुआ जो उन्होंने इस काम के लिये बनाया था। और उसके पास मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, ऊरिय्याह, हिल्किय्याह, और उसके दाहिनी ओर मासेयाह, और उसके बायीं ओर पदायाह, मीशाएल, मल्किय्याह, हशूम, हशबद्दाना, जकर्याह और मशुल्लाम खड़े थे। [**5**](http://biblehub.com/nehemiah/8-5.htm)और एज्रा ने सब लोगों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, क्योंकि वह सब लोगों के ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग खड़े हो गए। [**6**](http://biblehub.com/nehemiah/8-6.htm)और एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को आशीर्वाद दिया , और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर उत्तर दिया, “आमीन, आमीन।” और उन्होंने सिर झुकाकर भूमि पर मुंह करके   
यहोवा को दण्डवत् किया।

तो, यहाँ पर ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो परमेश्वर के वचन के सामने खड़े हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि वे इसे पढ़ते हैं और वे इसे काफी समय तक पढ़ते हैं। और ऐसा लगता है कि उनमें परमेश्वर के वचन के लिए भूख है।

और फिर, परमेश्वर का कौन सा वचन? फिर, यह मूसा का कानून है। फिर, क्या यह सिर्फ़ व्यवस्थाविवरण की पुस्तक है? क्या यह पहली पाँच पुस्तकें हैं? हम नहीं जानते। लेकिन फिर, व्यवस्था की पुस्तक इस समय अस्तित्व में है।

और यही वह है, जिसे एज्रा पढ़ रहा है। अगर आप गौर करें, तो वे कुछ ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जो आज भी कुछ संस्कृतियों में प्रचलित है। जब वे परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो वे खड़े हो जाते हैं।

यदि आप आज कई देशों में जाएँ, तो वे अभी भी ऐसा ही करते हैं। और हम अमेरिकी चर्चों में उस प्रथा से दूर हो गए हैं। लेकिन एज्रा के आशीर्वाद ने वचन के पठन का समापन किया और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई, जिसमें तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं।

उनका जवाब मुखर था, यह विनम्र था, और यह पूजापूर्ण था। उन्होंने जवाब में कहा, आमीन। आप इसे देख सकते हैं; उन्होंने अपने हाथ उठाए, और फिर, अपनी पूजा में, उन्होंने वास्तव में खुद को जमीन पर झुका दिया।

दरअसल, आराधना के लिए हिब्रू शब्द का शाब्दिक अर्थ है, किसी के सामने झुकना। इस शब्द का कोई और अर्थ नहीं है। इसलिए, पुराने नियम के समय में, जब आप आराधना करते थे, तो आपको उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता था जिसकी आप आराधना करते थे।

लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं और आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो इसे सुनते हैं लेकिन वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तो आप क्या करते हैं। फिर से, जब से उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, तब से उन्हें इसे सुने हुए काफी समय हो गया है। खैर, बाइबल कहती है कि विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की व्याख्या करनी चाहिए।

वे केवल वचन पढ़ते ही नहीं, वे परमेश्वर के वचन की व्याख्या भी करते हैं। और आपके पास ये लोग थे जिनका उल्लेख आयत आठ में किया गया है, बाइबल कहती है, लोगों को कानून को समझने में मदद की, जबकि लोग अपने स्थानों पर बने रहे। उन्होंने किताब से, परमेश्वर के कानून से, स्पष्ट रूप से पढ़ा, और उन्होंने इसका अर्थ दिया ताकि लोग पढ़ने को समझ सकें।

यहां 13 लेवियों की संख्या दी गई है। उनके नाम दिए गए हैं, और वे लोगों को यह समझने में मदद करते हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है। दरअसल, मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले लेवियों को आशीर्वाद दिया था।

और व्यवस्थाविवरण 33:10 बताता है कि लेवीय याकूब को तेरे नियम, और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। तो यह उनका ईश्वर प्रदत्त कार्य था, यहाँ तक कि व्यवस्थाविवरण तक भी। यदि आप दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं, तो यहोशापात के समय में, कुछ लेवी भ्रमणशील शिक्षक बन गए और यहूदा के सभी नगरों में घूमे और लोगों के बीच शिक्षा दी।

दूसरा इतिहास 17:7-9. तो, यह न केवल बड़ी सभा में, बल्कि छोटे समूहों में, परमेश्वर के वचन को सिखाने के मंत्रालय के महत्व के बारे में बात करता है। दोनों ही विश्वासियों के समुदाय के जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, विश्वासयोग्य लोगों ने वचन पढ़ा, विश्वासयोग्य ने वचन की व्याख्या की, और फिर विश्वासयोग्य वचन में आनन्दित हुए।

[**9.9**](http://biblehub.com/nehemiah/8-9.htm) से प्रारम्भ  
  
और नहेमायाह जो अधिपति था, और एज्रा याजक और शास्त्री, और जो लेवीय लोगों को शिक्षा देते थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है; शोक मत करो या रोओ।”   
  
वैसे, हम पहली बार एज्रा और नहेमायाह को एक साथ देखते हैं।

वे समकालीन हैं, और यहाँ वे पूजा सेवा में एक साथ हैं।   
  
शोक मत करो या रोओ, क्योंकि सभी लोग व्यवस्था के शब्दों को सुनकर रोए थे। फिर उसने कहा, जाओ, चिकना खाओ और मीठा दाखमधु पियो, और जिनके पास कुछ भी तैयार नहीं है, उनके पास हिस्सा भेजो।

क्योंकि आज का दिन यहोवा के लिये पवित्र है, इसलिये उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनन्द तुम्हारा बल है। तब लेवियों ने यह कहकर सब को शान्त कर दिया, कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है। उदास मत हो।

और सब लोग खाने-पीने, बैना भेजने और बड़ा आनन्द मनाने चले गए, क्योंकि जो वचन उन्हें सुनाए गए थे, वे उन्हें समझ गए थे।   
  
कुछ लोगों के लिए व्यवस्था के वचनों ने नया जीवन उत्पन्न किया। और कुछ लोगों को उनके बीते हुए दिनों की याद दिला दी।

यहाँ जो कुछ भी हुआ, वह तलवार की तरह गहरा घाव है। हो सकता है कि ये आँसू पश्चाताप के आँसू हों। हमें नहीं पता।

यह सिर्फ़ इतना कहता है कि उन्होंने शोक मनाया। हो सकता है कि वे पश्चाताप के आँसू हों, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 7:10 में कहा गया है। लेकिन उनके आँसू निश्चित रूप से खुशी के आँसू नहीं थे, क्योंकि एज्रा और नहेमायाह को लोगों से कहना पड़ा, शोक मत करो।

एज्रा और नहेम्याह उनके पश्चाताप के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन शोक के बाद आनन्द मनाना ज़रूरी है। शोक मनाने का समय होता है, लेकिन आनन्द मनाने का भी समय होता है। और यही बात वे यहाँ ज़ोर देने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रभु का आनन्द ही आपकी शक्ति है। प्रभु का आनन्द, प्रभु का शोक नहीं, लोगों की शक्ति है। एक विद्वान ने पुष्टि की है, और मैं उद्धृत करता हूँ, यह यहोवा का अपने लोगों पर आनन्द है जो इस आशा का आधार है कि वे उसके क्रोध से बच जाएँगे या सुरक्षित रहेंगे।

यहोवा की ख़ुशी कानून की उपेक्षा के परिणामों से उनकी सुरक्षा का आधार है। तो, जब वे आनन्दित होते हैं तो वे क्या करते हैं? खैर, वे खाते हैं और वे पीते हैं। और खाना-पीना आंतरिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति है।

और फिर, वे कहते हैं कि यह प्रभु के लिए पवित्र है। प्रभु के लिए पवित्र वास्तव में निर्गमन 31 और 35 में सब्बाथ के लिए एक पदनाम था। अब एज्रा और नहेमायाह घोषणा करते हैं कि यह दिन प्रभु के लिए पवित्र है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के कानून के अनुसार कार्य किया।

मुझे पसंद है कि कैसे वॉरेन वाइर्स्बे ने इन छंदों में जो कुछ हो रहा है उसका सारांश प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं, वहाँ दृढ़ विश्वास है, वहाँ शुद्धिकरण है, और वहाँ उत्सव है। लोगों को उनके पापों के लिए दोषी ठहराया जाता है, वे अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर वे भगवान के वचन का जश्न मनाते हैं।

और न केवल वे वचन से आनन्दित होते हैं, बल्कि विश्वासयोग्य लोग वचन का पालन करते हैं और उसका पालन करते हैं। श्लोक 13, [**13**](http://biblehub.com/nehemiah/8-13.htm) से प्रारम्भ  
  
दूसरे दिन सब लोगों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरूष, याजक और लेवीय, व्यवस्था के वचन सीखने के लिये एज्रा शास्त्री के पास इकट्ठे हुए। [**14**](http://biblehub.com/nehemiah/8-14.htm)और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला, कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी यी, कि इस्राएल के लोग सातवें महीने के पर्ब्ब में [***झोपड़ियोंमें रहा करें,***](https://biblehub.com/esv/nehemiah/8.htm#footnotes) [**15**](http://biblehub.com/nehemiah/8-15.htm)और वे अपने सब नगरोंमें और यरूशलेम में इसका प्रचार करें, और यह प्रचार करें, कि पहाड़ोंपर जाओ, और जैतून, जंगली जैतून, मेंहदी, ताड़, और दूसरे पत्तेदार वृक्षोंकी डालियां ले आओ, कि झोपड़ियां बनाएं, जैसा लिखा है। [**16**](http://biblehub.com/nehemiah/8-16.htm)तब लोग बाहर जाकर उन्हें ले आए, और अपनी अपनी छत पर, और अपने आंगनों में, और परमेश्वर के भवन के आंगनों में, और जलफाटक के चौक में, और एप्रैम के फाटक के चौक में झोंपड़ियां बना लीं। . [**17**](http://biblehub.com/nehemiah/8-17.htm)और जो बंधुआई से लौट आए थे उनकी सारी मण्डली ने झोपड़ियां बनाईं, और उन में रहने लगीं; क्योंकि नून के पुत्र येशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा न किया था। और बहुत बड़ा आनन्द हुआ। [**18**](http://biblehub.com/nehemiah/8-18.htm)और वह प्रतिदिन, पहिले दिन से अन्तिम दिन तक, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ता रहा। उन्होंने सात दिन तक पर्व्व माना, और आठवें दिन नियम के अनुसार बड़ी सभा हुई।   
इसलिए हर चीज़ गहन बाइबल अध्ययन से शुरू होती है। याजक, लेवीय, और घरानों के मुखिया इस्राएल के पास आते हैं और कहते हैं, अरे, हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करना जारी रखना चाहते हैं।

और जब वे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बूथों के पर्व के बारे में यह विधान पता चल रहा है। याद रखें कि इसकी शुरुआत तिशरी 15 में हुई थी। याद रखें कि यह धन्यवाद का प्राथमिक त्योहार था, जो मिस्र से पलायन की घटना के दौरान परमेश्वर के प्रावधान के लिए आभार प्रकट करता था।

यह आपको निर्गमन 34 में मिलता है। यह आपको लैव्यव्यवस्था 23 में मिलता है। और यह पतझड़ का त्यौहार कृषि वर्ष का समापन करता था और जंगल में भटक रहे इस्राएलियों की याद में मनाया जाता था।

क्यों? क्योंकि वे तंबुओं में रहते थे। और अब वे इसे मना रहे थे। और वास्तव में, अगर आप आज इज़राइल जाएँ, तो वहाँ अभी भी, कुछ यहूदी, रूढ़िवादी यहूदी, इसे मनाते हैं।

और वे बूथ बनाते हैं और भगवान के प्रावधान का जश्न मनाते हैं। निर्गमन अध्याय 12 में रामेसेस छोड़ने के बाद इस्राएली सबसे पहले सुकोट आए थे। बूथों का त्योहार राजशाही काल के दौरान भी मनाया जाता था, 2 इतिहास 8। यह निर्वासन के बाद की अवधि में भी मनाया गया था।

हम एज्रा 3, जकर्याह 14 में इसे देखते हैं। और यहां तक कि शुरुआती चर्च काल के दौरान भी, यह एकमात्र ऐसा त्यौहार था जिसमें इस्राएलियों को प्रभु के सामने आनन्द मनाने की आज्ञा दी गई थी। फिर से, यहाँ आनन्द का विषय, आपके पाप पर शोक करना है, लेकिन फिर आप प्रभु में आनन्दित होते हैं।

वापस लौटे लोग परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए उत्सुक थे, जिसे स्पष्ट रूप से अनदेखा किया गया था। उनमें से बहुत से लोग इसे जानते ही नहीं थे। वे वचन से अनभिज्ञ थे।

अब वे इसे सुनते हैं। और परमेश्वर का वचन वास्तव में एक तलवार की तरह है जो काटती है, लेकिन यह उनके जीवन में जीवित और सक्रिय है। और आज्ञाकारिता का परिणाम अधिक आनन्ददायक था।

मुझे वॉरेन विर्सबे की अंतर्दृष्टि पसंद है, और मैं उद्धृत करता हूँ, भगवान हमें दुःख के बदले खुशी नहीं देते, या दुःख के बावजूद खुशी नहीं देते, बल्कि दुःख के बीच में खुशी देते हैं। यह प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। कानून, लोगों ने रखा, कानून के कारण, लोगों ने पर्व मनाया।

और फिर से, व्यवस्था की पुस्तक ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। इस्राएलियों को पुस्तक के लोग होना चाहिए था। और हम भी वही हैं।

हम पुस्तक के लोग हैं। हमें पुस्तक, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए, और हमें वचन के परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और हम उसके वचन के लिए आभारी हैं, और हमें इसे पढ़ने और फिर इसका पालन करने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने किया है।

और जवाब, अंतिम परिणाम वचन के प्रति आज्ञाकारिता और वचन में आनन्दित होना था। याद रखें कि प्रभु का आनन्द आपकी शक्ति है। आप

यह डॉ. टिबेरियस राटा और एज्रा और नहेम्याह पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 9, नहेम्याह 7-8 है।