**डॉ. गैरी येट्स, बुक ऑफ द 12, सत्र 4,   
बुक ऑफ द 12 का अवलोकन, भाग 2**

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा लघु भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह व्याख्यान 4 है, 12 की पुस्तक का अवलोकन, भाग 2।   
  
मैं 12 की पुस्तक के संदेश के बारे में समग्र रूप से जानकारी देकर तथा इन पुस्तकों के एक-दूसरे से संबंधित होने के बारे में बताकर हमारी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।

फिर से, मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के अंत में, इन 12 अलग-अलग भविष्यवक्ताओं द्वारा इज़राइल में प्रचार करने के बाद, एक प्रेरित संपादक या भविष्यवक्ता होता है जो इन पुस्तकों को एक साथ लाने में मदद करता है। यह जरूरी नहीं कि भविष्यवक्ताओं के संदेश को बदल दे, लेकिन यह हमें उन अंतर्संबंधों और अंतर्संबंधों और अंतर्संबंधों को दिखाता है। हम पिछली बार इस तथ्य पर विचार कर रहे थे कि मूल रूप से इन पुस्तकों की कालानुक्रमिक व्यवस्था है, लेकिन विषयगत एकता भी है।

ऐसे कई शब्द हैं जो अक्सर अलग-अलग पुस्तकों को जोड़ते हैं। निर्गमन अध्याय 34, श्लोक 6 और 7 पर ध्यान केंद्रित किया गया है और स्वीकारोक्ति की गई है, जिसमें परमेश्वर की दया और परमेश्वर के न्याय दोनों के बारे में बात की गई है। दिलचस्प बात यह है कि नहूम की पुस्तक के बाद यह सब बंद हो जाता है।

यह इस विचार को व्यक्त कर सकता है कि लोग अंततः परमेश्वर के धैर्य को समाप्त कर देते हैं। वे उसकी करुणा को समाप्त कर देते हैं और उसे न्याय करना चाहिए। फिर हमने पिछले पाठ के अंत में यह भी देखा कि होशे की पुस्तक, आरंभिक पुस्तक के रूप में, एक मुद्दा उठाती है जो मुझे लगता है कि इस पूरे संग्रह में अपने आप काम करती है।

यह मुद्दा है कि लोग परमेश्वर के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और वे पश्चाताप के लिए भविष्यवाणियों के आह्वान पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? फिर से, एक अच्छी किताब और एक अच्छा स्रोत यदि आप इसे आगे संदर्भित करना चाहते हैं, तो जेसन लेक्योरेक्स की पुस्तक, द थीमैटिक यूनिटी ऑफ़ द बुक ऑफ़ द ट्वेल्व। वह शब्द शब पर ध्यान केंद्रित करता है और यह कैसे भविष्यवक्ताओं के संदेश में उजागर किया जाता है। लेकिन यह विचार है कि भविष्यवक्ता लोगों को पश्चाताप करने के लिए वापस बुला रहे हैं, असीरियन संकट, बेबीलोनियन संकट और यहां तक कि निर्वासन के बाद की अवधि में भी।

पश्चाताप के केवल सीमित उदाहरण हैं। बारह की पुस्तक की आरंभिक पुस्तक, होशे की पुस्तक में, हमें अध्याय 6, अध्याय 12, और अध्याय 14 में पश्चाताप करने के लिए आह्वान मिलता है। लेकिन हमारे सामने यह दुविधा भी है कि भविष्यवक्ता कहता है कि लोगों के दिलों में वेश्यावृत्ति की आत्मा है।

वे दूसरी चीज़ों से प्यार करते हैं, उनकी मूर्तियों से, उनके देवताओं से, व्यक्तिगत भोग-विलास से, दूसरे देशों पर भरोसा करते हैं, उनकी सैन्य शक्ति पर भरोसा करते हैं, जो भी हो। और यही उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर के पास लौटने से रोक रहा है। एक तरह से, वे पश्चाताप करने में असमर्थ हैं।

तो, आखिरकार, इसका समाधान कैसे होगा? खैर, याद रखें कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह में, पश्चाताप करने के लिए लगातार आह्वान किया गया है। अंततः, पश्चाताप करने के उस प्रस्ताव का अंत हो जाता है। परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह, इन लोगों के लिए प्रार्थना करने में अपना समय भी बर्बाद मत करो।

मैं उन्हें बचाने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देने जा रहा हूँ। यिर्मयाह अध्याय 17, श्लोक 1, उनके पाप उनके हृदय पर हीरे की नोक वाली कलम से अंकित हैं।

दिल सब चीज़ों से ज़्यादा धोखेबाज़ और दुष्ट है। इसे कौन जान सकता है? बस मेरे लोगों को देखो। उनका दिल उन्हें परमेश्वर के पास वापस आने से रोकता है।

यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर इस्राएल के साथ एक नई वाचा बाँधने जा रहा है। वह अतीत के पापों को मिटाने जा रहा है। वह अपने लोगों के दिलों पर कानून लिखने जा रहा है।

और इसलिए, उस हृदय के स्थान पर जो पाप से भरा हुआ है और जो उनके चरित्र में अंकित है, परमेश्वर परमेश्वर का अनुसरण करने और उसकी आज्ञा मानने की इच्छा को उकेरने जा रहा है। और फिर यहेजकेल, हम उससे मेल खाते हैं। हम इसे यिर्मयाह अध्याय 31 के साथ रखते हैं।

विचार यह है कि परमेश्वर आत्मा उंडेलकर ऐसा करने जा रहा है। और इस्राएल के भविष्य के लिए भविष्यवक्ताओं की आशा यह है कि आत्मा उंडेली जाएगी जो पुराने नियम में अपने लोगों के लिए किए गए कार्यों से भी अधिक महान होगी। होशे हमें इस तथ्य से भी परिचित कराने जा रहा है कि परमेश्वर को अंततः कार्य करना होगा।

वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। भविष्यवक्ता अपना संदेश सुनाते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए, अंततः परमेश्वर को ही उनके धर्मत्याग को ठीक करना होगा।

तो, होशे अध्याय 14 में, फिर से, शब का यह विचार , पलटने की ज़रूरत, पश्चाताप करने की ज़रूरत। अगर पश्चाताप नहीं है, तो न्याय आएगा। यह होशे 14 के अंत में है।

और यह सिर्फ़ उनके संदेश का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि वास्तव में वह भी है जिसके बारे में हम अन्य 11 पुस्तकों में पढ़ने जा रहे हैं। और वह अंश यह कहता है: हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खा गया है। अपने वचनों को लेकर यहोवा के पास लौट आ।

उससे कहो, भलाई को छोड़ कर सभी अधर्म को दूर करो। हम अपने बैल से, अपने होठों की प्रतिज्ञा से भुगतान करेंगे। और वे इन झूठे देवताओं और अन्य राष्ट्रों पर अपना भरोसा त्याग देते हैं।

हम परमेश्वर पर भरोसा करने जा रहे हैं। ठीक है, वे कभी पश्चाताप की जगह पर कैसे आएँगे? खैर, श्लोक 4 हमें इसका उत्तर देता है। और प्रभु कहते हैं कि मैं उनके धर्मत्याग को ठीक कर दूँगा।

ठीक है, मैं उनके दूर जाने की आदत को ठीक कर दूँगा। और इसलिए, इसके परिणामस्वरूप, वे फिर से वापस आने में सक्षम हो जाएँगे ।

मैं उनके गलत दिशा में जाने वाले शबिंग को ठीक करने जा रहा हूँ। और मैं सही तरीके से वापस लौटना संभव बनाने जा रहा हूँ। और फिर प्रभु कहते हैं, मैं उनसे मुफ़्त में प्यार करूँगा क्योंकि मेरा गुस्सा उनसे दूर हो गया है।

तो फिर, यह परमेश्वर का प्रेम ही होगा जो अंततः उसके लोगों के हृदयों को परिवर्तित करेगा। वे उससे प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम ही होगा जो अंततः उनके हृदयों में कुछ करेगा।

फिर से, जब हम भविष्यवक्ताओं का उपदेश दे रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि जब आप उन्हें सिखाते हैं और उपदेश देते हैं, तो इन पुस्तकों का उपयोग केवल लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करने के लिए न करें। इन पुस्तकों का उपयोग केवल लोगों के दिलों में मौजूद मूर्तियों की निंदा करने के लिए न करें। उन्हें इसके बदले में कुछ दें।

और मुझे लगता है कि इसके स्थान पर जो चीज़ आती है वह है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रेम की शक्ति। ईश्वर अपने लोगों के धर्मत्याग को ठीक करता है। यही अंततः उन्हें बदलने वाला है।

इसलिए, होशे के अंत में, लघु भविष्यवक्ताओं की पहली पुस्तक में, चंगा करने का आह्वान, यह वादा कि परमेश्वर या लौटने का आह्वान, यह वादा कि परमेश्वर अंततः उन्हें चंगा करने जा रहा है। यह लघु भविष्यवक्ताओं में अपना काम करने जा रहा है। और फिर, 12 की पुस्तक में आम तौर पर आवर्ती शैलियों में से एक पश्चाताप का आह्वान होने जा रहा है।

और अब हम अगली किताब की ओर बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि यह होशे की किताब में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उससे बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। और योएल अध्याय 2, श्लोक 12 से 14 में पश्चाताप करने का आह्वान है। अब, मैं पूरा पाठ पढ़ने जा रहा हूँ।

हमने इस पर कई बार विचार किया है। परमेश्वर कहता है, अपने पूरे दिल से मेरे पास लौट आओ। सिर्फ़ अपने कपड़े मत फाड़ो।

इसे वास्तविक बनाओ। अपना हृदय चीर दो। परमेश्वर की ओर मुड़ो क्योंकि वह अनुग्रहशील है, वह दयालु है, वह क्रोध करने में धीमा है, वह दृढ़ प्रेम से भरपूर है, और वह विपत्ति से दूर रहता है।

ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई विशेष कथन नहीं है जो कहता हो कि उन्होंने इस समय पश्चाताप किया। लेकिन योएल अध्याय 2 की आयत 18 में यह लिखा है।

तब यहोवा को अपने देश के लिए जलन हुई, उसने अपने लोगों पर दया की, और यहोवा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अनाज, दाखमधु, तेल भेज रहा हूँ, और तुम तृप्त हो जाओगे, और मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच फिर से बदनाम नहीं होने दूँगा। परमेश्वर न्याय के इस संदेश को उद्धार के वादे में बदल देता है। क्या हुआ? मुझे लगता है जब योएल ने लोगों से एक पवित्र सभा करने, पुजारियों को इकट्ठा करने और लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहने का आह्वान किया।

इस समय लोगों ने वास्तव में पश्चाताप किया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचाए। हमें उस प्रार्थना का उत्तर श्लोक 18 और 19 में मिलता है।

परमेश्वर पद 20 में कहता है, "मैं उत्तर दिशा के लोगों को तुमसे दूर कर दूँगा, और उन्हें एक सूखे और उजाड़ देश में ले जाऊँगा। इसलिए, मैं तुम्हें इस न्याय से बचाऊँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है।"

इसलिए, होशे ने इस मुद्दे को उठाया। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप के लिए वापस बुला रहा है। यह बात योएल की पुस्तक में भी दोहराई गई है।

लघु भविष्यवक्ताओं की शुरुआत में, भले ही योएल खुद निर्वासन के बाद की अवधि में सेवा करता है, लेकिन इस पुस्तक के अंत में, यह कहने के लिए सबसे आगे रखा गया है, देखो, परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। और जब वे जवाब देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वे वर्ष वापस देने जा रहा हूँ जिन्हें टिड्डियों ने नष्ट कर दिया है।

और इसलिए, मुझे लगता है कि योएल और होशे, बारह की पुस्तक के लिए बहुत उपयुक्त परिचय हैं, इस अर्थ में कि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं। योएल कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। भगवान को उन्हें ठीक करना होगा।

लेकिन जोएल, इसका दूसरा पहलू यह है कि लोगों के पास पश्चाताप करने के लिए सकारात्मक अवसर हैं। समस्या यह है कि बारह की पुस्तक के बाकी हिस्सों में पश्चाताप के लिए कई आह्वान हैं, लेकिन केवल मामूली या वास्तव में अस्थायी या आंशिक पश्चाताप के कार्य हैं। और मुझे लगता है कि हम इस सब में एक पैटर्न भी देखने जा रहे हैं जहाँ हम पश्चाताप करेंगे, और फिर फिर से पतन होगा।

पश्चाताप और दुबारा गलती करना दोनों ही होता है। और मैंने इस बात का पता लगाया है। तो जोएल में, हमारे पास पश्चाताप का एक उदाहरण है।

लेकिन फिर आप इस सबका कालक्रम भूल जाते हैं। जब हम आमोस को देखते हैं, जब हम मीका को देखते हैं, जब हम सपन्याह को देखते हैं, जब हम हबक्कूक और उसके बाद आने वाली किताबों को देखते हैं, तो एक तरह की पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि इस्राएल का उत्तरी राज्य आमोस के उपदेशों को नहीं सुनता।

दक्षिणी राज्य आने वाली चेतावनियों को नहीं सुनता। और इसलिए, वहाँ फिर से पाप हो जाता है। इस्राएल फिर से अपने पाप में डूब जाता है।

इससे न्याय की बात सामने आती है। उत्तरी राज्य के लिए, यह 722 ईसा पूर्व में असीरियन का न्याय था । दक्षिणी राज्य के लिए, यह 586 में बेबीलोनियों का न्याय था।

योएल, पश्चाताप, उसके बाद की किताबों में, वहाँ पर फिर से पतन की बात है। और इसलिए, हम आमोस की किताब पर जाते हैं। और आमोस में भी पश्चाताप के लिए कई आह्वान हैं।

फिर से, मैंने अपनी बाइबल में उन्हें हाइलाइट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वे बारह की पुस्तक के संदेश के लिए केंद्रीय हैं। लेकिन आमोस अध्याय 5, श्लोक 4 और 5 में यह कहता है: अपने पवित्र स्थानों पर आकर सिर्फ़ बलि चढ़ाना, कोई अनुष्ठान करना या प्रार्थना करना ही मत करो। सच्चे दिल से परमेश्वर की तलाश करो।

पद 6: प्रभु की खोज करो और जीवित रहो, ऐसा न हो कि वह यूसुफ के घराने में लगी आग की तरह भड़क उठे, जो भस्म कर दे और उसे बुझाने वाला कोई न हो। बेतेल के लिए। और इसलिए, भविष्यवक्ताओं में, जब आपको पश्चाताप करने के लिए बुलाया जाता है, तो ईश्वर की खोज करने, धार्मिकता का अनुसरण करने, इस तरह की चीजों के लिए मुड़ने का आह्वान होता है।

लेकिन फिर भविष्यवक्ता हमें नकारात्मक परिणाम भी बताएगा यदि वे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और सकारात्मक परिणाम भी बताएगा यदि वे आज्ञा का पालन करते हैं। और इसीलिए आमोस कहता है, प्रभु की खोज करो, अन्यथा वह आग की तरह भड़क उठेगा, श्लोक 14, वही अध्याय।

अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं, ताकि तुम जीवित रहो। वही आह्वान इन लोगों के सामने रखा गया है। आप जीवन या मृत्यु चुन सकते हैं, जिसे मूसा ने मूल रूप से इस्राएल के लोगों के सामने रखा था।

और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा कि तुमने कहा है, बुराई से घृणा करो और भलाई से प्रेम करो। फाटक में न्याय को स्थापित करो। हो सकता है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे।

आमोस ने भी वही किया जो योएल ने किया था। शायद, आप जानते हैं, हमेशा संभावना रहती है कि शायद परमेश्वर जवाब दे और दया दिखाए। योएल के दिनों में, ऐसा सचमुच हुआ।

आमोस के दिनों में, यह एक ऐसा अवसर था जिससे वे दूर भागते थे। अध्याय 5 में, आमोस यह कहने जा रहा है। अपने गीतों का शोर मुझसे दूर करो।

मैं तुम्हारी वीणा की धुन नहीं सुनूँगा। मैं तुम्हारी खोखली पूजा से थक गया हूँ। मैं तुम्हारे कर्मकांडों से थक गया हूँ।

मुझे तुम्हारा गाना भी पसंद नहीं है। लेकिन इसका कारण यह है। श्लोक 24: न्याय को जल की तरह और धर्म को सदा बहने वाली नदी की तरह बहने दो।

ठीक है? तो, पश्चाताप करने का आह्वान है। और इसलिए हम सवाल पूछते हैं, ठीक है, लोगों ने आमोस के उपदेश पर कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने योएल के दिनों की तरह प्रतिक्रिया दी? मॉडल पश्चाताप है, जहाँ वे भगवान की ओर मुड़ते हैं, और भगवान न्याय के स्थान पर आशीर्वाद भेजते हैं। जवाब है कि वे सुनते नहीं हैं।

जब आमोस यहूदा से आता है और उत्तर में प्रचार करता है, तो एक पुजारी अंततः आमोस के पास आता है। आमोस के अध्याय 7 में उसका नाम अमाज्याह है। और यहाँ वह क्या कहता है।

आमोस अध्याय 7, श्लोक 12. हे द्रष्टा, चले जाओ। यहूदा देश में भाग जाओ। वापस घर जाओ। हम तुमसे थक चुके हैं। वहाँ रोटी खाओ। वहाँ भविष्यवाणी करो। लेकिन बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी मत करो। क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान है और यह राज्य का मंदिर है।

ठीक है, आप हमारे नागरिक धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यह पुजारी इस तथ्य को भूल गया है कि बेथेल शब्द का अर्थ है ईश्वर का घर। यह केवल राजा का पवित्र स्थान नहीं है।

यह भगवान का घर है। लेकिन इसे अस्वीकार करना यह दर्शाता है कि यह फिर से पतन की ओर है। और इसलिए, उत्तरी राज्य न्याय के दौर से गुज़रने वाला है।

भविष्यवक्ता मीका आने वाला है। और मीका यहूदा के नेताओं को बुलाने वाला है। अब, दक्षिणी राज्य में न्याय का समय आ गया है।

और अध्याय 6, श्लोक 8 में। याद दिला दें: यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या अपेक्षा करता है। उसने तुम्हें बताया है, बूढ़े आदमी, क्या अच्छा है। और प्रभु तुमसे क्या चाहता है सिवाय इसके कि तुम न्याय करो, दया से प्रेम करो, और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चलो।

वाचा की ज़िम्मेदारियों को पूरा करो। तुम न्याय से बच जाओगे। खैर, फिर से, उन्होंने कैसे जवाब दिया? क्या उन्होंने भविष्यवक्ता मीका के उपदेश को सुना? जवाब है, कम से कम यहाँ, नहीं, उन्होंने नहीं सुना।

अध्याय 2, श्लोक 6. वे कहते हैं, उपदेश मत दो। ऐसी बातों का उपदेश नहीं देना चाहिए। अपमान हमें नहीं मिलेगा।

क्या याकूब के घराने के बारे में ऐसा कहा जाना चाहिए? क्या प्रभु अधीर हो गए हैं? क्या ये उनके कर्म हैं? मीका, तुम परमेश्वर के न्याय का प्रचार क्यों कर रहे हो? हम परमेश्वर के लोग हैं। तुम्हें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि अपमान हमें पकड़ लेगा। हालाँकि हम यिर्मयाह की पुस्तक से जानते हैं कि मीका के उपदेश के कारण हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया था, यरूशलेम का न्याय अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था; मीका की पुस्तक में, आम तौर पर, हमारे पास जो प्रतिक्रिया है वह यह है कि उन्होंने नहीं सुना।

और इसलिए, वहाँ पश्चाताप है, योएल। उत्तरी और दक्षिणी राज्य में एक पतन है। और फिर, जैसा कि हम हबक्कूक और सपन्याह और इन पुस्तकों के माध्यम से अपना काम करते हैं, सुनिए कि भविष्यवक्ता सपन्याह क्या कहने जा रहा है।

अध्याय 2, श्लोक 1. हे निर्लज्ज राष्ट्र, इकट्ठा हो जाओ, हाँ इकट्ठा हो जाओ, इससे पहले कि यह आदेश प्रभावी हो, इससे पहले कि दिन भूसे की तरह बीत जाए, इससे पहले कि तुम पर प्रभु का भड़कता हुआ क्रोध आए इससे पहले कि तुम पर प्रभु के क्रोध का दिन आए। ठीक है? परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे विरुद्ध फूटने वाला है। यदि तुम सुनोगे तो तुम्हारे पास इसे टालने का अवसर है।

पद 3. हे देश के सब नम्र लोगो, हे यहोवा के धर्मी आदेशों पर चलने वालो, उसको खोजो। धर्म और नम्रता की खोज करो। सम्भव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में बच जाओ।

शायद आपने यह शब्द सुना हो। फिर से, वही बात। जोएल कहते हैं, अपने दिलों को फाड़ो, सिर्फ़ अपने कपड़ों को नहीं।

शायद प्रभु न्याय के स्थान पर न्याय भेजेगा, या न्याय के स्थान पर आशीर्वाद देगा। आमोस, शायद यह संभावना है कि अगर हम भलाई की तलाश करेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो शायद परमेश्वर हमें न्याय से बचा लेगा। लेकिन जब हम सपन्याह तक पहुँचते हैं, तो वह कहता है, धार्मिकता और नम्रता की तलाश करें।

शायद प्रभु के क्रोध के दिन आप छिप जाएं। अब ऐसा लगता है कि न्याय को टालने का कोई अवसर नहीं है। केवल वे ही छिप सकते हैं जो विनम्र और उत्तरदायी हैं।

क्रोध का दिन आने वाला है। ऐसा लगता है कि वे इस बिंदु पर सीमा पार कर चुके हैं। हम उस स्थान पर हैं जहाँ भविष्यवक्ता ने सपन्याह से वही बात कही होगी जो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कही थी, इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, न्याय आ रहा है।

लेकिन जो लोग सुनते हैं, वे सुरक्षित रह सकते हैं, और वे प्रभु के क्रोध से बच सकते हैं। और इसलिए अब केवल कुछ ही लोग पश्चाताप करते हैं। वे इससे बच जाएँगे।

और इसलिए, हम जो देख रहे हैं वह पश्चाताप और पतन का यह पैटर्न है। योएल, पश्चाताप तो है, लेकिन निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ताओं में समग्र रूप से, इस्राएल और यहूदा प्रतिक्रिया नहीं करते। ठीक है।

मैं एक दूसरे स्थान का उल्लेख करना चाहूँगा जहाँ हमारे पास पश्चाताप और पुनः पतन का पैटर्न है। और यह 12वीं पुस्तक में अश्शूरियों के साथ, निनवे शहर के साथ परमेश्वर के व्यवहार में घटित होता है। योना अध्याय 3 में, योना कहता है, 40 दिन और निनवे उलट जाएगा।

हिब्रू में, यह पाँच शब्द हैं। ठीक है। तो, मुझे लगता है कि उन्होंने उस संदेश को थोड़ा और विस्तार दिया होगा, लेकिन पाँच शब्द।

पश्चाताप का कोई प्रस्ताव नहीं है। योना यह नहीं कहता कि शायद परमेश्वर के क्रोध के दिन तुम बच जाओ। वह उन्हें वह अवसर भी नहीं देता।

लेकिन हमेशा वास्तविकता यह रही है, यहां तक कि भविष्यवक्ताओं के न्याय के पूर्ण संदेशों के साथ भी, कि अगर लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, तो संभावना है कि भगवान न्याय भेजने से पीछे हट जाएंगे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो वहाँ रहना भी नहीं चाहता, भगवान को मछली के पेट में डालना पड़ता है, तभी वह वहाँ जाएगा। वह वहाँ नहीं रहना चाहता।

वह पाँच शब्दों का संदेश देता है। ठीक है, भगवान, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने इन लोगों से कहा कि न्याय आने वाला है।

और वे जवाब देते हैं, और पश्चाताप करते हैं। और आश्चर्यजनक तत्व यह है कि क्या होता अगर परमेश्वर के लोग, क्या होता अगर इस्राएलियों ने बस उसी तरह से जवाब दिया होता? परमेश्वर ने सैकड़ों वर्षों तक उनके लिए भविष्यद्वक्ता भेजे थे। परमेश्वर ने तीन दिन की यात्रा पर उनके पास एक भविष्यद्वक्ता भेजा, और उन्होंने पाँच शब्दों का संदेश सुना और पश्चाताप किया।

यह हमें बताता है कि परिणामस्वरूप, योना अध्याय 3 में, उन्होंने अपनी बुराई से पश्चाताप किया। और इसलिए, योना अध्याय 3, श्लोक 10 में, जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने क्या किया था और कैसे वे अपने बुरे मार्गों से मुड़ गए, तो परमेश्वर ने उस आपदा से पछताया जो उसने कहा था कि वह उन पर करेगा। इसलिए, उन्होंने अपनी बुराई से पछताया।

यह हिब्रू शब्द है ' रा'आह' । उन्होंने इसका पश्चाताप किया। भगवान ने विपत्ति से तौबा कर ली।

यह वही हिब्रू शब्द है, रा'आह । आपदा के लिए। और इसलिए, पश्चाताप है।

लेकिन याद रखें, योना 8वीं सदी में प्रचार करता है, और नहूम 7वीं सदी में आने वाला है। और वह कहने वाला है, आप जानते हैं क्या? ये लोग जिन्हें परमेश्वर ने न्याय से बचाया था, वे फिर से अपने पापी मार्गों पर लौट जाते हैं। और नहूम यह कहता है।

नहूम अध्याय 1, श्लोक 11 में कहता है, "तुम्हारे पास से एक आया है, जो नीनवे के लोगों के बारे में बात करता है, जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध बुरी योजना बनाई, एक बेकार सलाहकार। तो 8वीं शताब्दी में, योना के दिनों में, उन्होंने अपनी बुराई से पश्चाताप किया। यहाँ हम 7वीं शताब्दी में हैं, 150 साल बाद, और वे अपनी बुराई पर लौट आए हैं।

नहूम की पुस्तक के अध्याय 3 की अंतिम आयत कहती है, यह वह न्याय है जो परमेश्वर नीनवे पर लाने जा रहा है। तुम्हारी पीड़ा कम नहीं हो सकती, और तुम्हारा घाव गंभीर है। जो कोई भी तुम्हारे बारे में समाचार सुनता है, वह तुम्हारे ऊपर ताली बजाता है।

क्योंकि तेरी निरन्तर बुराई किस पर नहीं आई। ठीक है? तो, आखिरी बात जो नबी नहूम कहने जा रहा है वह यह है कि तुम एक ऐसे लोग हो जो निरन्तर बुराई करते रहते हो। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप, परमेश्वर नीनवे और अश्शूरियों पर न्याय करने जा रहा है।

12वीं पुस्तक में पश्चाताप और फिर से पाप करने का एक पैटर्न है। यिर्मयाह अध्याय 18 में हमने जो देखा उसका एक जीवंत उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति, यदि परमेश्वर विपत्ति की घोषणा करता है, और लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, तो वे परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं, और परमेश्वर नरम पड़ जाता है और आशीर्वाद भेजता है।

हमने योएल और योना में यह देखा है। लेकिन अगर लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते, या अगर वे किसी वादे को लेकर उसे परमेश्वर को खुश न करने वाले तरीके से व्यवहार करने का बहाना बना लेते हैं, तो परमेश्वर अच्छाई भेजने से पीछे हट सकता है और बुराई ला सकता है। यह पश्चाताप और पतन छोटे भविष्यवक्ताओं में होगा।

ठीक है? ये किताबें इसी बारे में हैं। ठीक है, 12 की पुस्तक में पश्चाताप और पतन का तीसरा उदाहरण है। और यह हमें निर्वासन के बाद के समय में ले जाता है।

जकर्याह और हाग्गै लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है? सुनिए कि जकर्याह अध्याय 1, पद 3 में क्या कहता है। इसलिए, उनसे कहो, यहोवा यों कहता है। यह परमेश्वर का वचन है।

सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हमारा वचन पूरा हो चुका है, शब । यदि लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे , तो परमेश्वर भी तुम्हारी ओर फिरेगा।

इसके बीच एक पारस्परिक संबंध है। भगवान लोगों के साथ बातचीत करते हैं। भगवान ने वास्तविक लेन-देन के रिश्ते में प्रवेश किया है।

जहाँ अगर वे सही तरीके से परमेश्वर को जवाब देते हैं, तो अंततः परमेश्वर उन्हें एक निश्चित तरीके से जवाब देगा। वह न्याय से दूर हो जाएगा और आशीर्वाद लाएगा। श्लोक 4. अपने पूर्वजों की तरह मत बनो, जिनके लिए पहले के भविष्यद्वक्ताओं ने पुकारा था।

सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों और बुरे कामों से फिरो। हम यह बात छोटे भविष्यद्वक्ताओं की अन्य पुस्तकों को देखकर जानते हैं। परन्तु उन्होंने मेरी न तो सुनी और न ही मेरी बात पर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है।

तुम्हारे पूर्वज कहाँ हैं? और भविष्यद्वक्ता, क्या वे हमेशा के लिए रहते हैं? लेकिन मेरे वचन और मेरी विधियाँ, जो मैंने अपने सेवकों को भविष्यद्वक्ताओं को आज्ञा दी थीं, क्या वे तुम्हारे पूर्वजों पर नहीं पहुँचीं? देखिए। उदाहरण देखिए। और हम पीछे जा सकते हैं और छोटे भविष्यद्वक्ताओं से लेकर जकर्याह तक के समय तक काम कर सकते हैं।

इतिहास पर नज़र डालें। असीरियन काल में, वे पूरी तरह से वापस नहीं लौटे, और न्याय आया। बेबीलोन के काल में, उन्होंने पूरी तरह से पश्चाताप नहीं किया, और न्याय आया।

तो, देखो कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ। फिर हमारे पास श्लोक 6 में यह कथन है। इसलिए, उन्होंने पश्चाताप किया और कहा, जैसा कि सेनाओं के यहोवा ने हमारे तरीकों और कर्मों के लिए हमारे साथ व्यवहार करने की योजना बनाई थी, वैसा ही उसने हमारे साथ व्यवहार किया है। ठीक है।

हम इसे स्वीकार करते हैं। हम पहचानते हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया है।

वे इस बिंदु पर पश्चाताप करते हैं , और अंततः वे परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं। हाग्गै और जकर्याह के दिनों में, यह पश्चाताप विशेष रूप से इस तरह दिखता था कि उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण और परमेश्वर ने उन्हें जो आदेश दिया था उसे करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उन्होंने यह तब शुरू किया था जब वे पहली बार देश में आए थे।

उन्हें ऐसा करने से रोका गया। फिर, उन्होंने ऐसा करने की अपनी प्रेरणा खो दी। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके पश्चाताप किया।

और इसलिए फिर से, योएल की पुस्तक की तरह, योना की पुस्तक की तरह, निर्वासन के बाद के इस्राएल के साथ, हमारे पास पश्चाताप का एक उदाहरण है। उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन जकर्याह की पुस्तक के बाकी हिस्सों में भी एक संकेत है कि उन्होंने उन सभी तरीकों से पूरी तरह से पश्चाताप नहीं किया जो आवश्यक थे यदि वे पूरी तरह से परमेश्वर के आशीर्वाद और उन सभी चीजों का अनुभव करना चाहते थे जिनका परमेश्वर ने उनके लिए पुनर्स्थापना में वादा किया था।

हम अध्याय 3, श्लोक 7 पर जाते हैं। सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहता है, यदि तुम मेरे मार्गों पर चलोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम मेरे घर पर शासन करोगे और मेरे आँगन की देखभाल करोगे, और मैं तुम्हें यहाँ खड़े लोगों के बीच प्रवेश का अधिकार दूँगा। पुजारी से एक शब्द कहा गया था। यदि तुम मेरा पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर के पास लौटना होगा।

अध्याय 6. जो लोग दूर हैं वे आएंगे और यहोवा का मंदिर बनाने में हमारी मदद करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यह तब होगा जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आवाज़ को ध्यान से सुनोगे और उसका पालन करोगे। इसलिए हाग्गै और जकर्याह के दिनों में पश्चाताप हुआ, लेकिन यह एक अधूरा पश्चाताप था: अध्याय 8, श्लोक 16 और 17।

ये वे काम हैं जो तुम्हें करने चाहिए। एक दूसरे से सच बोलो। अपने फाटकों पर सच्चे फैसले सुनाओ और शांति कायम करो।

अपने दिलों में एक दूसरे के खिलाफ़ बुराई की योजना न बनाएँ, और न ही झूठी शपथ से प्यार करें। क्योंकि मैं इन सब बातों से घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, यह बहुत बढ़िया है कि आपने जवाब दिया है, आपने मंदिर बनाकर आज्ञा मानने के लिए भविष्यद्वक्ताओं की पुकार सुनी है, लेकिन सिर्फ़ वास्तुशिल्प संरचना ही आपको नहीं बचा पाएगी।

सिर्फ़ एक मंदिर होना, सिर्फ़ एक जगह होना जहाँ आप पूजा कर सकें, सिर्फ़ एक जगह होना जहाँ आप बलिदान चढ़ा सकें, यह काफ़ी नहीं है। आख़िरकार, आपको वैसा जीवन जीना होगा और वैसा न्याय करना होगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना होगा।

आपको अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना होगा, और यह आपके द्वारा मूसा की वाचा का पालन करने के तरीके में प्रतिबिम्बित होगा। तो फिर, पश्चाताप का एक उदाहरण है, लेकिन इसका एक सीमित रूप है। और इसके परिणामस्वरूप, हम छोटे भविष्यवक्ताओं की अन्य पुस्तकों में फिर से गिर गए हैं।

और हम मलाकी की अंतिम पुस्तक पर जा सकते हैं, और वह पुस्तक मूल रूप से परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक तर्क और विवाद में बदल जाती है। वे आध्यात्मिक रूप से कहाँ हैं? खैर, वे परमेश्वर के साथ बहस कर रहे हैं। वे शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ निष्पक्ष नहीं रहा है।

वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप जानते हैं, क्या परमेश्वर की सेवा करना भी लाभदायक है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया है। मलाकी की पुस्तक की शुरुआत में, मलाकी कहता है, प्रभु कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। और लोग उसे जवाब देते हैं, अच्छा, तुमने हमसे कैसे प्रेम किया है? और इसलिए, जकर्याह की पुस्तक में पश्चाताप करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के घर को बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।

मलाकी की पुस्तक में आपके पास पश्चाताप न करने वाले और फिर से पाप में डूबे हुए लोग हैं जो कह रहे हैं, आपने हमसे कैसे प्यार किया है? ठीक है? अध्याय 3. और फिर, हम देखते हैं कि इस आखिरी पुस्तक में लोग छोटे भविष्यवक्ताओं में परमेश्वर से कितनी दूर चले गए हैं। अध्याय 3, श्लोक 13 में यह कहा गया है, "प्रभु कहते हैं, आपके शब्द मेरे विरुद्ध कठोर हैं। और आप कहते हैं, हमने आपके विरुद्ध क्या कहा है? फिर से, यह विवाद का हिस्सा है।

परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध कहा है। और वे कहते हैं, अच्छा, हमने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? प्रभु कहता है, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। उसकी आज्ञाओं को पालने या सेनाओं के यहोवा के सामने विलाप करने से हमें क्या लाभ है? परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें क्या लाभ होता है? परमेश्वर इस पर ध्यान नहीं देता।

और अब, हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। दुष्ट लोग न केवल समृद्ध होते हैं, बल्कि वे परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, और बच निकलते हैं। परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं है।

भगवान न्याय नहीं करते। भगवान तो उन लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं जो बुरे काम करते हैं। और यही वो स्थिति थी जहाँ लोग थे।

लेकिन फिर यह हमें बताता है कि छोटे भविष्यवक्ताओं में उनके तरीकों को बदलने के आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया का एक अंतिम उदाहरण है। अध्याय 3, श्लोक 16 में यह कहा गया है, तब जो लोग प्रभु का भय मानते थे। और अंततः, यही वह बात होगी जो लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेगी।

क्या वे आदर करते हैं, वे आदर करते हैं, वे उस न्याय का भी भय रखते हैं जो परमेश्वर लाने जा रहा है। तब जो लोग यहोवा का भय मानते थे, वे आपस में बातें करने लगे। और यहोवा ने ध्यान देकर उनकी बातें सुनीं।

और उसके सामने उन लोगों की याद की एक किताब लिखी गई जो प्रभु से डरते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे। और इसलिए, ऐसे लोगों का एक समूह था जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को जवाब दिया। ये आरोप जो हमने परमेश्वर के खिलाफ लगाए हैं।

हम कह रहे हैं कि भगवान को हमारे व्यवहार की परवाह नहीं है, भगवान की सेवा करना व्यर्थ है, या भगवान बुरे लोगों को समृद्ध करते हैं। यह बुराई है। हम भगवान से डरते हैं।

हम वैसा ही जीना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। वे खुद को इसके लिए प्रतिबद्ध करते हैं। और वास्तव में, यह हमें बताता है कि पैगंबर उनके नाम एक किताब में लिखते हैं।

इस पर सीमित प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ एक वास्तविक प्रतिक्रिया है। श्लोक 17 में यह कहा गया है: सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, जिस दिन मैं अपनी निज सम्पत्ति को पूरा करूँगा, उस दिन वे मेरे होंगे।

और मैं उन्हें ऐसे छोड़ दूंगा जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को छोड़ता है जो उसकी सेवा करता है। तब, एक बार फिर, तुम धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर देखोगे, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उनके बीच का अंतर देखोगे। तुम सोचते हो कि कोई अंतर नहीं है।

तुम सोचते हो कि भगवान नहीं देखता। तुम सोचते हो कि भगवान धर्मी लोगों को समृद्ध करता है। खैर, भगवान इन नामों की एक सूची रखने जा रहा है।

परमेश्वर ने नाम लिए हैं। उसने उन्हें लिख दिया है। जो लोग उससे डरते हैं और उसका आदर करते हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद देगा।

प्रभु उन्हें न्याय से बचाएंगे। लेकिन इस सबका मुद्दा यह है कि हम छोटे-मोटे भविष्यवक्ताओं के अंतिम चरण में आ गए हैं और यहाँ अभी भी मुद्दा परमेश्वर के वचन के प्रति सीमित प्रतिक्रिया का है। सीमित पश्चाताप।

और केवल वे लोग जिन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया है, केवल वे लोग जो उस तरह का जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वे ही अंततः न्याय से बच जाएँगे। और इस तरह हम इस के अंत में पहुँच गए हैं। निर्वासन के बाद का समय, जब परमेश्वर लोगों को वापस देश में ला रहा था, वह समय था जब न्याय समाप्त हो गया था।

मेरा मतलब है, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। यशायाह 40 में लिखा है कि उन्हें अपने पापों के लिए दोगुना दंड मिला है। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं कि उनकी कड़ी सेवा का समय समाप्त हो गया है।

लेकिन छोटे भविष्यवक्ताओं में, भूमि पर वापसी भी अंतिम पुनर्स्थापना नहीं है क्योंकि प्रभु की ओर पूरी तरह से मुड़ना नहीं हुआ है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, न्याय और उद्धार का यह पैटर्न जारी रहने वाला है। यह आगे भी जारी रहेगा।

यीशु की सेवकाई में भी यही दोहराया जाएगा। यह अंतिम दिनों में भी दोहराया जाएगा। और अंततः, यह पैटर्न तब तक जारी रहेगा जब तक कि परमेश्वर अंततः ऐसा कार्य न कर दे जिसमें वह इस्राएल के धर्मत्याग को ठीक कर दे।

याद रखें, होशे अध्याय 14 में यही समाधान है। मुझे लगता है कि छोटे भविष्यवक्ताओं के कहने के और भी कई तरीके हैं, देखो, हम इस स्थिति से अवगत हैं। हम इतिहास में जानते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने उसके वचन पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अंततः, परमेश्वर ने इसे पलटने के लिए कार्य किया। प्रभु ने इस्राएल को मिस्र से बाहर लाकर उनके लिए उद्धार का एक महान कार्य किया था। उसने उन्हें दासता से मुक्त किया था।

पुराने नियम में छुटकारे का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन प्रभु को अंततः सभी लोगों के दिलों पर कब्ज़ा करने के लिए उद्धार का एक और भी बड़ा कार्य करना होगा। और मसीह के माध्यम से जो उद्धार आता है, वह उद्धार जो मसीह लाने जा रहा है, अंततः, परमेश्वर अपने आप को उनके पापों के लिए बलिदान के रूप में दे रहा है, यही अंततः वह चीज़ होगी जो उसके लोगों को वापस उनके पास खींचेगी।

इसलिए प्रभु... यह पैटर्न जारी रहने वाला है। यह पैटर्न तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि परमेश्वर अंततः अपने लोगों को चंगा नहीं कर देता। योएल कहता है कि प्रभु सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा है।

भविष्यवक्ता जकर्याह कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों पर पश्चाताप की आत्मा उंडेलने जा रहे हैं। प्रभु की मांग है कि वे पश्चाताप करें। लेकिन प्रभु को अंततः उन पर पश्चाताप की आत्मा उंडेलनी ही होगी।

प्रेरितों के काम की पुस्तक कहती है कि यीशु की मृत्यु पश्चाताप का उपहार लेकर आई। लेकिन प्रेरितों के काम के अध्याय 3 में, पतरस को अभी भी लोगों के सामने खड़ा होकर कहना होगा, पश्चाताप करो, ताकि ताज़गी का समय आ सके। इसलिए, हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की उद्धारक पहल और, अंततः, उस परस्पर क्रिया के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाएँ जारी रहने वाली हैं।

यह आज हमारी दुनिया में चल रहा है। यह अंतिम दिनों तक जारी रहेगा। भविष्यवक्ताओं में, अक्सर ऐसा लगता है कि परमेश्वर मजबूरी में पश्चाताप का कार्य करने जा रहा है।

मैं उन्हें एक नया दिल देने जा रहा हूँ। मैं उनके दिलों पर कानून लिखने जा रहा हूँ। यहेजकेल कहता है कि मैं उन्हें एक नया दिल देने जा रहा हूँ और उन पर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा हूँ।

लेकिन जब परमेश्वर इन बचाव पहलों को करता है, तब भी अंततः लोगों को उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। और मुझे लगता है कि भविष्यवक्ताओं में ये वादे, परमेश्वर अंततः जीतने जा रहा है। परमेश्वर अंततः अपने लिए लोगों को शुद्ध करने जा रहा है।

परमेश्वर अंततः एक नई वाचा के लोगों का निर्माण करने जा रहा है जहाँ वे सभी परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे। यह हमें याद दिलाता है कि यह सब कहाँ जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम वहाँ पहुँचते हैं, या इस सब का समय, या जिस प्रक्रिया से यह सब होता है, वह अंततः इस बात से निर्धारित होने जा रहा है कि लोग परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

और इसलिए छोटे भविष्यवक्ताओं में जो नाटक है, वह निरंतर इतिहास में, यहाँ तक कि नए नियम के युग में भी, अपने आप काम करता रहेगा। मैं एक और बात पर ज़ोर देना और ध्यान देना चाहता हूँ। छोटे भविष्यवक्ताओं, जैसा कि वे इस बारे में बात कर रहे हैं और कैसे परमेश्वर अंततः अपने लोगों को चंगा करने जा रहा है । हम परमेश्वर और इस्राएल के बीच के रिश्ते की कल्पना एक विवाह की तरह कर सकते हैं।

बारह की पुस्तक की शुरुआत में ही, हमारे पास एक टूटी हुई शादी है। हमारे पास भविष्यवक्ता होशे और उसकी पत्नी गोमेर का रिश्ता है जो इस्राएल और प्रभु के बीच टूटे हुए रिश्ते को दर्शाता है। इस्राएल परमेश्वर और अपने पति के रूप में यहोवा के प्रति उसी तरह से विश्वासघाती रहा है जिस तरह से गोमेर होशे के प्रति विश्वासघाती है।

तो, एक टूटी हुई शादी और एक टूटे हुए प्रेम संबंध और एक खंडित वाचा का यह विचार बारह की पुस्तक के प्रमुख संदेश का हिस्सा है। इसे होशे 1-3 में इसकी शुरुआत में ही पेश किया गया है। होशे की पुस्तक में यह दिलचस्प है कि ऐसे कई स्थान हैं जो इस्राएल के लिए परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं।

लेकिन हर बार जब वह किताब इस्राएल के प्रेम की वस्तु के बारे में बात करती है, तो वह हमेशा परमेश्वर के अलावा कुछ और होती है। और खास तौर पर, वे अपने प्रेमियों से प्यार करते हैं, इन दूसरे देवताओं से जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उनकी आत्माओं को इस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं कि वे नहीं मानते कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। इस्राएल के प्रेम की वस्तु हमेशा परमेश्वर के अलावा कुछ और होती है।

खैर, शब्द प्रेम, या प्रेम करने के लिए शब्द का प्रयोग बारह की पुस्तक में 28 बार किया गया है। एकमात्र स्थान जहाँ इस्राएल के लिए परमेश्वर के प्रेम को संबोधित किया गया है, या बारह की पुस्तक में परमेश्वर के लिए इस्राएल के प्रेम को संबोधित किया गया है, वह होशे और मलाकी में है। और याद रखें मलाकी की शुरुआत में, हमारे बीच अभी भी एक खंडित संबंध है।

हमारी शादी अभी भी टूटी हुई है क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे प्यार किया है। और लोग सोचते हैं कि हम असीरियन संकट से कैसे गुजरे हैं, हम बेबीलोन के संकट से कैसे गुजरे हैं, हम निर्वासन के बाद की अवधि के बीच में हैं, और यह सब इतना अच्छा नहीं है, भले ही हम वापस देश में आ गए हों। आपने हमसे कैसे प्यार किया है? और इसलिए, छोटे भविष्यवक्ताओं के अंत में, हमारे पास वही मुद्दा है जो शुरुआत में था।

परमेश्वर को अभी भी अपने लोगों के हृदयों को बदलना है। परमेश्वर को अभी भी पश्चाताप लाना है। परमेश्वर को अभी भी उन्हें दूर धकेलने और उसके पास वापस आने में मदद करनी है।

मलाकी के अंतिम छंदों और मलाकी के अंतिम भाग में, परमेश्वर लोगों को अपने प्रेम की याद दिलाता है। वह अध्याय 3, श्लोक 6 में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा नहीं बदलता, इसलिए, हे याकूब के बच्चों, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पूर्वजों के दिनों से, तुम मेरी विधियों से विमुख हो गए हो और उनका पालन नहीं किया है।

मेरे पास लौट आओ, और मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा, यहोवा कहता है। क्या तुम इस बात का सबूत चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने तुमसे कैसे प्यार किया है? अच्छा, इस तथ्य पर गौर करो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ जो भी फैसले भेजे हैं, उनमें मैंने तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। मैं तुम्हें अभी भी मेरे पास वापस आने का अवसर दे रहा हूँ और फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

अंत में, परमेश्वर कहता है, मैं अपने नबी एलिय्याह को भेजने जा रहा हूँ। मैं एक युगान्तकारी संदेशवाहक भेजने जा रहा हूँ। और उस नबी का लक्ष्य, उस एलिय्याह का लक्ष्य जो भविष्य में आएगा, पिताओं के हृदय को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय को उनके पिताओं की ओर मोड़ना होगा।

इस्राएल अब विभाजित लोग नहीं रहेंगे क्योंकि वे दुष्ट लोगों और धार्मिक लोगों से नहीं बने होंगे। पिताओं और पीढ़ियों के दिल एक साथ एकजुट होने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके दिलों को बदलने जा रहा है ताकि वे उसकी आज्ञा मान सकें और उसका अनुसरण कर सकें। यही छोटे भविष्यद्वक्ताओं की कहानी है।

पूरे इतिहास में, ईश्वर ने लोगों को वापस लौटने का अवसर दिया है, पश्चाताप करने का अवसर दिया है। इसके कुछ सीमित उदाहरण हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानी। ईश्वर अंततः इसे पूरा करने के लिए अपने दूत को भेजेगा।

तो, प्रभु के पास लौटने का पूरा विचार, छोटे भविष्यवक्ताओं की विषयगत एकता, मुझे आशा है कि मैंने आपको इसे थोड़ा बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। मैं एक आखिरी बात, एक आखिरी एकीकृत विषय और मूल भाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। भविष्यवक्ता, कुल मिलाकर, यहोवा के दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं।

यहोवा का दिन, और हम इसे दिन क्यों कहते हैं और वे इसका उल्लेख क्यों करते हैं? यह वह समय है जब प्राचीन इस्राएल, जब वे प्रभु के दिन के बारे में बात करते थे, तो उनका मानना था कि यह वह समय था जब परमेश्वर सीधे तौर पर या तो बचाने या न्याय करने के लिए हस्तक्षेप करता था। वह अपने लोगों को बचाने के लिए नाटकीय तरीके से हस्तक्षेप करता था। वह अपने दुश्मनों का न्याय करने के लिए भी नाटकीय तरीके से हस्तक्षेप करता था।

मुझे लगता है कि उन्होंने इसे प्रभु का दिन कहा क्योंकि परमेश्वर इतना शक्तिशाली था कि वह अपने शत्रुओं को ऐसे परास्त कर देता था मानो यह एक ही दिन में हो। अक्सर, जब प्राचीन निकट पूर्व में राजा युद्ध में जाते थे और वे अपनी उपलब्धियों का वर्णन करते थे, भले ही उन्हें सैन्य अभियान पूरा करने में महीनों लग जाते हों, वे कहते थे, एक ही दिन में, मैंने अपने शत्रु को परास्त कर दिया। मेशा, जब इस्राएल पर विजय प्राप्त करता है, भले ही हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही भयंकर युद्ध था, कहता है, दिन के उजाले से लेकर दोपहर तक, मैंने अपने शत्रुओं से युद्ध किया, और मैंने इस्राएल को परास्त किया, और मैंने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

भविष्यवक्ता कहेंगे, ईश्वर एक योद्धा है जो एक ही दिन में, एक ही पल में अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम है, हालाँकि हम जानते हैं कि प्रभु का दिन वास्तव में समय की एक विस्तारित अवधि है। लघु भविष्यवक्ताओं में एक एकीकृत उद्देश्य यह विचार है कि प्रभु का दिन तेजी से निकट आ रहा है। फिर से, हम इसे योएल की पुस्तक में देखते हैं।

और इसलिए योएल, भले ही यह भविष्यवक्ताओं की अवधि के अंत में है, मेरा मानना है, और हम इस बारे में बात करेंगे जब हम पुस्तक में आएंगे, इसे सबसे आगे रखा गया है क्योंकि विषयगत रूप से यह हमें प्रभु के दिन के इस विचार से परिचित कराता है। और योएल अध्याय 1 , श्लोक 5 में कहता है, हे मतवालों, जाग जाओ और रोओ, और हे सब दाखमधु पीनेवालों, विलाप करो, क्योंकि वह तुम्हारे मुंह से निकल गई है। क्योंकि एक राष्ट्र मेरे देश पर आक्रमण कर रहा है, जो शक्तिशाली और असंख्य है।

और यह न्याय जो परमेश्वर अपने लोगों पर ला रहा है, वह प्रभु का दिन है। अध्याय 1, श्लोक 15, उस दिन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का दिन निकट है, और सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश के रूप में, यह आता है।

अध्याय 2, पद 1, सिय्योन में तुरही फूँको, मेरे पवित्र पर्वत पर चेतावनी फूँको। सारी धरती काँप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आ रहा है। वह निकट है।

और दिन शब्द की ये सभी पुनरावृत्तियाँ हैं। पद 2: यह अंधकार और उदासी का दिन होगा, बादलों और घने अंधकार का दिन, और ऐसा समय कभी नहीं रहा। परमेश्वर का न्याय आ रहा है और यह एक ऐसा दिन है जो बहुत करीब है।

और इसलिए, प्रभु के दिन के रूप में परमेश्वर के न्याय का यह विचार 12 की पुस्तक में एक आवर्ती विषय है। और प्रभु के दिन, हम, ईसाईयों के रूप में, इसके बारे में सोचते हैं। हम दूसरे आगमन से जुड़ी घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं।

यह याकूब की मुसीबत का समय है। यह महान क्लेश है। यह वह समय है जब परमेश्वर अपने अनन्त राज्य की तैयारी में मौजूद पाप के कारण पृथ्वी का न्याय करने जा रहा है।

लेकिन भविष्यवक्ताओं में, वे प्रभु के दिन के बारे में कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जो निकट है और कुछ ऐसा जो दूर और दूर भविष्य में है जब परमेश्वर पूरी पृथ्वी का न्याय करेगा। अध्याय 2 में जोएल ने प्रभु के दिन के बारे में कहा है कि वह निकट है, वह स्वर्गारोहण नहीं है। यह मसीह का दूसरा आगमन नहीं है।

यह अंतिम समय में याकूब की मुसीबत का समय नहीं है जिसके बारे में हम मत्ती 24 में पढ़ते हैं। यह एक दुश्मन सेना का आने वाला आक्रमण है जो इस्राएल पर हमला करने जा रही है। वह प्रभु का दिन है।

तैयार हो जाइए। और याद रखिए कि हमने पहले वीडियो में से एक में बात की थी कि भविष्यवक्ता जो भी भविष्यवाणियाँ करते हैं, उनमें से केवल 1% ही भविष्य की घटनाओं से संबंधित होती हैं। जब ये भविष्यवक्ता प्रभु के दिन के बारे में बात करते हैं, तो मुख्य रूप से वे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो होने वाली है।

और इसलिए, जोएल, निर्वासन के बाद की अवधि में, लोगों को इस भयानक टिड्डे के आक्रमण से गुजरना पड़ा था। उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। जोएल कह रहा है, देखो, एक और न्याय आने वाला है।

एक सेना इस्राएल पर आक्रमण करने वाली है, बिल्कुल टिड्डियों के झुंड की तरह। और अगर तुम पश्चाताप नहीं करते और अपने तरीके नहीं बदलते तो वह प्रभु का दिन होगा। आमोस अध्याय 5. याद करो, भविष्यवक्ता आमोस, असीरियन संकट के समय में सेवकाई करता है।

और आमोस यह कहता है: हाय तुम पर जो प्रभु के दिन की अभिलाषा करते हो। तुम प्रभु के दिन की कामना क्यों करते हो? यह अंधकार है, प्रकाश नहीं। आमोस इस्राएल के लोगों से भिड़ जाता है, और वह कहता है, तुम प्रभु के दिन की अभिलाषा कर रहे हो।

आप चाहते हैं कि प्रभु का दिन आ जाए। आप मानते हैं कि प्रभु का दिन वह समय होगा जब परमेश्वर आपके सभी शत्रुओं का न्याय करेगा। आप यह समझने में विफल रहे हैं कि प्रभु का दिन वह समय है जब परमेश्वर आपका न्याय करने जा रहा है।

आप इस तथ्य के बारे में सही हैं कि प्रभु का दिन वह समय है जब परमेश्वर अपने शत्रुओं का न्याय करता है, लेकिन आप इस बारे में गलत हैं कि आप यह नहीं समझते कि इस्राएल परमेश्वर का शत्रु है। और इसलिए, मैं कल्पना करता हूँ कि इस्राएल के लोग प्रभु के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर इन अश्शूरियों से छुटकारा पाने जा रहा है।

भगवान इन बेबीलोनियों से छुटकारा पाने जा रहे हैं, और वह प्रकाश और मुक्ति का दिन होगा। वे प्रभु के दिन का उसी तरह से इंतजार कर रहे थे जिस तरह से मेरे बच्चे छोटे बच्चों के रूप में क्रिसमस का इंतजार करते थे।

लेकिन आमोस कहता है, देखो, प्रभु का दिन प्रकाश का दिन नहीं होगा। यह परमेश्वर के न्याय का दिन होगा। तुम परमेश्वर के शत्रु हो।

आप ही हैं जो उसकी तबाही का अनुभव करने जा रहे हैं। वह आगे कहता है, और वह इस्राएल के लिए कहता है, प्रभु का दिन एक आदमी की तरह होगा जो शेर से भाग रहा है। और वे शेर से दूर भागते हैं, वे एक गहरी साँस लेते हैं, और फिर वे एक भालू से टकरा जाते हैं।

और फिर किसी तरह वे भालू से बच निकलते हैं और वे इतनी भागदौड़ के बाद भारी साँस ले रहे होते हैं। वे अपने घर में आते हैं, वे दीवार पर हाथ टिकाते हैं, और उन्हें साँप काट लेता है। आप ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकते या उसे टाल नहीं सकते।

पद 20: क्या प्रभु का दिन अंधकार नहीं है, उजाला नहीं, और न ही ऐसा अँधेरा जिसमें कोई चमक न हो। ठीक है? तो, भविष्यवक्ता उन्हें आने वाले दिन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वह क्लेश काल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

वह अश्शूर के आक्रमण के बारे में बात कर रहा है। और फिर इसका एक और उदाहरण, अगर हम भविष्यवक्ता सपन्याह को देखें, सपन्याह बारह की पुस्तक में एक और भविष्यवक्ता है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि प्रभु का दिन निकट आ रहा है।

और यह हज़ारों साल दूर नहीं है। प्रभु का दिन आ रहा है, और यह बिलकुल नज़दीक है। सपन्याह अध्याय 1 पद 7: प्रभु परमेश्वर के सामने चुप रहो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। प्रभु ने एक बलिदान तैयार किया है और अपने मेहमानों को पवित्र किया है।

और यहोवा के बलिदान के दिन , मैं अधिकारियों और राजपुत्रों और उन सभी को दण्ड दूँगा जो विदेशी वस्त्र पहनते हैं। यहोवा का यह दिन निकट भविष्य में यहूदा के लोगों को प्रभावित करने वाला है। श्लोक 10: यहोवा की यह वाणी है, उस दिन यरूशलेम के विभिन्न स्थानों से चिल्लाहट और विलाप सुनाई देगा।

पद 12: उस समय मैं यरूशलेम में दीपक लेकर खोज करूंगा, और उन लोगों को दण्ड दूंगा जो लापरवाह हैं, और जो अपने मन में कहते हैं, यहोवा न तो अच्छा करेगा, न बुरा। और इसलिए यह, फिर से, कुछ दूर, भविष्य और दूर की बात नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो होने वाला है।

अब, प्रभु के भविष्यसूचक दिन का दूसरा पहलू यह है कि यदि आप योएल 3 या सपन्याह 3 जैसे अंशों पर जाएँ, तो प्रभु का दिन जो निकट है, वह प्रभु के भविष्य के दिन के लिए एक नमूना है। और प्रभु के उस दिन में परमेश्वर सभी राष्ट्रों का न्याय करने जा रहा है। उस दिन परमेश्वर फिर से इस्राएल को शुद्ध करने जा रहा है।

लेकिन प्रभु के दिन का भविष्यसूचक विचार निकट और दूर दोनों है। और यह भी 12 की पुस्तक में एकीकृत उद्देश्यों में से एक है। इस पाठ में हमने जो देखा है वह कुछ तरीके हैं जो हम अलग-अलग पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, बड़ी तस्वीर, बड़ी कहानी को देखते हुए, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए।

परमेश्वर का वचन जीवन और मृत्यु का मामला है और लोगों का न्याय किया जाएगा या आशीर्वाद दिया जाएगा, यह उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन अंततः, यह आशा है कि परमेश्वर एक दिन इस्राएल के धर्मत्याग को ठीक कर देगा, और वह अपने लिए ऐसे लोगों का निर्माण करेगा जो उसका अनुसरण करने और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही भविष्यसूचक संदेश की आशा है जो इस भयानक न्याय के संदेश से उभरती है जो आने वाला है।

असीरियन संकट में, बेबीलोन संकट में, और यहाँ तक कि निर्वासन के बाद की अवधि में भी प्रभु का दिन। इस्राएल के भविष्य के लिए आशा है क्योंकि परमेश्वर उनके धर्मत्याग और उनके दूर जाने को ठीक करने जा रहा है। यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा छोटे भविष्यवक्ताओं पर अपने व्याख्यान श्रृंखला में कहा गया है।

यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा लघु भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह व्याख्यान 4 है, 12 की पुस्तक का अवलोकन, भाग 2।