**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 8,
राजतंत्र का पतन और उत्थान, यहेजकेल 17:1-24 और 19:1-14**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन और यहेजकेल की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 8 है, राजतंत्र का पतन और उत्थान, यहेजकेल 17:1-24 और 19:1-14।

अब हम वस्तुतः यहेजकेल की पुस्तक के दूसरे भाग के अंत में आ गए हैं, जो अध्याय 8 से अध्याय 19 तक फैला हुआ है।

लेकिन जब हम अध्याय 17 से 19 को देखते हैं, तो हमें सामग्री की साहित्यिक जटिलता का एक उदाहरण मिलता है। अक्सर संदेशों का क्रम हमें आश्चर्यचकित करता है , जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि अध्याय 17 और 19 राजशाही से संबंधित हैं। लेकिन अगर आप अध्याय 18 को देखें, तो यह अलग दिशा में चला जाता है।

और आप सोचते हैं, इसका 17 और 19 से क्या लेना-देना है, जो स्पष्ट रूप से अध्यायों की जोड़ी हैं? और फिर, जबकि 17:1 से 27 और अध्याय 19 राजशाही को नकारात्मक तरीके से पेश करते हैं, यह कहते हुए कि राजशाही खराब है, 17:22 से 24 हमें आशा और वादे के संदर्भ में इसे सकारात्मक रूप से पेश करके आश्चर्यचकित करते हैं। समग्र साहित्यिक इकाई अध्याय 17 से 19 प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि उन अध्यायों को जानबूझकर एक साथ रखा गया है।

अगले व्याख्यान में, हम देखेंगे कि अध्याय 18 किस तरह से इसमें फिट बैठता है। लेकिन इस समय हमारे लिए इस खंड के दो छोरों, दो पुस्तक छोरों और केंद्रीय विषय, राजशाही के एकल विषय को देखना आसान होगा। फिर भी, बेशक, हमें अभी भी 17:22 से 24 के बीच के मूड के बदलाव से निपटना है।

लेकिन अब तक हम इसे यहेजकेल की किताब के दूसरे संस्करण के सबूत के रूप में पहचान सकते हैं। और निश्चित रूप से यहेजकेल की भविष्यवाणी मंत्रालय के दूसरे भाग में इसकी भूमिका है। और यह 587 के बाद का है।

और इसकी भाषा और समग्र दृष्टिकोण में वह सकारात्मक विषय और पहलू है जिसे हम 587 के बाद के संदेशों से जोड़ते हैं। 587 के बाद के श्रोताओं और पाठकों के लिए, यह खंड अध्याय 17 और अध्याय 19 के पहले भाग में राजत्व को मिली निंदा के बाद एक सकारात्मक भविष्य में दाऊद के राजत्व की कहानी को जारी रख सकता है। पुराने नियम में राजत्व के प्रति दो दृष्टिकोण हैं।

धार्मिक दृष्टि से यह ईश्वर का संविधान है। यह ईश्वर द्वारा इजरायल के लिए चुना गया संविधान है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बुरा साबित हुआ।

राजशाही का इतिहास पुराने नियम में विफलता का इतिहास है। कुछ भविष्यवक्ता, खास तौर पर यशायाह, इन दो विरोधाभासों को एकीकृत कर सकते थे, धार्मिक दृष्टि से अच्छे, ऐतिहासिक दृष्टि से बुरे। यशायाह खास तौर पर इन दो विरोधाभासों को एकीकृत कर सकते थे और कुछ अन्य भविष्यवक्ता भी अपने समय में खराब राजशाही की त्रासदी से हटकर राजतंत्र के एक नए दौर की आशा की ओर बढ़ सकते थे जो अपने मूल आदर्शों पर खरा उतरेगा।

और यहेजकेल इस दोहरे संदेश को उठाता है और उसे अपना सकता है। लेकिन इस खंड में, वह 17:21 से 21 में बुरी पुरानी राजशाही पर और अध्याय 19 में 17:22 से 24 में एक अच्छी नई राजशाही के बारे में एक छोटा सा अंश जोड़ने से पहले अधिक समय व्यतीत करता है। जब हम 30 और 40 के दशक के अध्यायों में आते हैं, तो हम राजशाही के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, वास्तव में, एक अच्छे दृष्टिकोण से।

अध्याय 17 का पहला भाग, जहाँ संदेश का संबंध है, श्लोक 3 से 10 में आता है। जैसा कि श्लोक 2 से संकेत मिलता है, यह रूपकों के माध्यम से राजतंत्र के बारे में बात करता है। वास्तव में, श्लोक 11 से 21 में रूपकों की व्याख्या की जाएगी।

पद 3 में बड़े पंखों और लंबे पंखों वाले एक बड़े उकाब की बात की गई है जो लेबनान आदि में आया था। यह पद 10 तक इस रूपक को बहुत विस्तार से और विस्तारित रूपक के साथ बताता है। और फिर हमें पद 11 से 21 तक एक स्पष्टीकरण मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक लंबा स्पष्टीकरण है।

वास्तव में, व्याख्या से शुरू करना सहायक होगा क्योंकि हम शायद इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, यह देखने के लिए कि इस रूपक की व्याख्या कैसे की जाती है, और फिर वापस जाकर रूपक के संदर्भ में इसे फिर से कहना। बेशक, रूपकों का उपयोग करना एक बयानबाजी की चाल है। हर युग में प्रचारकों ने अपने संदेश के लिए एक उदाहरण देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है ताकि उनके संदेश को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

यहेजकेल इसमें बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे संदेह है कि उसके शुरुआती पाठक और श्रोता राजशाही के अंतिम दिनों के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा जानते थे। इसलिए, व्याख्या करना हमारे लिए कठिन है, और हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।

फिर, हम देख सकते हैं कि इसे रूपक भाषा में कैसे रखा गया है। फिर, श्लोक 11 में, हमारे पास यह परिचयात्मक सूत्र है: प्रभु का वचन मेरे पास आया, और फिर, अब विद्रोही घराने से कहो, क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों का क्या मतलब है? खैर, हम अभी तक नहीं जानते क्योंकि हमने इसे पढ़ा नहीं है। लेकिन इसे विद्रोही घराना कहा जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि यह राजतंत्र, राजतंत्र से जुड़ा हुआ है। विद्रोही घराने यहूदा के लोग हैं, चाहे वे निर्वासन में हों या मातृभूमि में।

लेकिन यह राजत्व से जुड़ा हुआ है। और राजत्व पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और हम इस धारणा से अध्याय 12 में परिचित हुए।

क्योंकि वहाँ, अध्याय 12 की आयत 9 में, क्या इस्राएल के घराने, विद्रोही घराने ने तुमसे नहीं कहा, तुम क्या कर रहे हो? उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, यह भविष्यवाणी यरूशलेम में राजकुमार और उसमें रहने वाले इस्राएल के पूरे घराने से संबंधित है। और इसलिए विद्रोही घराने के साथ इसका जुड़ाव है। और फिर यह एक तरह का प्रोटोटाइप, इसका केंद्र, इसका सारांश और वास्तविक राजा में इसका प्रतीक है।

और यहाँ ऐसा हो रहा है, राजा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। विद्रोही घराने का वर्चस्व राजा में, यहूदा के राजा में होता है। और इसलिए, राजत्व एक ऐसे कारक के रूप में सामने आता है जो यहूदा के पतन का कारण बना।

और जाहिर है, राजा सरकार का नेतृत्व करता था, और सरकार राष्ट्रीय नीति का निर्देशन करती थी। और इसलिए इस सब के मुखिया राजा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का हिस्सा है, जिसे परमेश्वर के लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है।

फिर यह इतिहास बताता है, जो पहले सुनने वालों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमें उतना नहीं। और पद 12 युद्ध के कैदियों को याद दिला रहा है कि वे क्या अच्छी तरह से जानते हैं। बेबीलोन का राजा यरूशलेम आया, उसके राजा और उसके अधिकारियों को ले गया और उन्हें अपने साथ बेबीलोन वापस ले आया।

और यह 597 का निर्वासन है , इस मामले में यरूशलेम से कुलीन वर्ग, सरकारी अधिकारियों, महत्वपूर्ण पुजारियों, और इसी तरह के अन्य लोगों का पहला निर्वासन, जिसमें यहेजकेल खुद को घसीटा गया और इसमें शामिल हुआ। और इसलिए, 597 में, नबूकदनेस्सर ने युवा राजा यहोयाकीन को बेबीलोन और उसके हिस्से में निर्वासित कर दिया, और उसकी जगह अपने खुद के नामित व्यक्ति, सिदकिय्याह को नियुक्त किया। पद 13 में, उसने शाही संतानों में से एक, शाही वंश में से एक को लिया, और उसके साथ एक वाचा बाँधी, उसे शपथ दिलाई।

यह सिदकिय्याह है, जो यहूदा का आखिरी राजा निकला, हालाँकि उस समय उसे यह पता नहीं था। वह एक जागीरदार राजा था। वह शाही संतान या वंश का हिस्सा था क्योंकि वह वास्तव में दाऊद के शाही परिवार का सदस्य था।

वह वास्तव में यहोयाकीन का चाचा था, एक वृद्ध व्यक्ति जिसे नबूकदनेस्सर का वफादार जागीरदार माना जाता था। और इसलिए, वह प्रतिस्थापन है। और इसलिए, दाऊद वंश का एक नया परिवार का सदस्य है, लेकिन राजवंश सिदकिय्याह में जारी है।

और बेबीलोन के अधिपति और उसके नए जागीरदार के बीच एक नई संधि हुई। उसने उसे शपथ दिलाई ताकि राज्य नम्र हो जाए और खुद को ऊपर न उठाए। और यह कि उसकी वाचा को बनाए रखने में, यह स्थिर न रहे।

सिदकिय्याह और नबूकदनेस्सर के बीच एक संधि थी, दूसरे शब्दों में, एक जागीरदार संधि। यह समझा गया था कि सिदकिय्याह निचला भागीदार, अधीनस्थ भागीदार होगा, और उसे वही करना होगा जो नबूकदनेस्सर चाहता था। और ऐसा ही हुआ। वाचा बनाई गई, संधि की गई, और प्राचीन संधियों को शपथ, निष्ठा की शपथ के साथ सील कर दिया गया।

और इसका उल्लेख श्लोक 13 में भी किया गया है, जिसमें उसे शपथ दिलाई गई है। अब, किसी को यह जानने की ज़रूरत है कि जब ये संधियाँ की गईं, तो इन संधियों के साथ शाप भी थे। और इन संधियों को धार्मिक रंग दिया जाएगा।

और जागीरदार राजा इन शापों को इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम पर यह वादा करके सील कर देगा कि वह अपने वादे पूरे करेगा और नबूकदनेस्सर के प्रति वफ़ादार रहेगा। अब इसे याद रखें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह संदेश आगे बढ़ता है। अब, वफ़ादारी की शपथ लेना और इसे करने के लिए दृढ़ संकल्प होना और शायद इसे कुछ सालों तक निभाना एक बात है।

लेकिन यहूदा में राजनीतिक विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है। कोई भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहना पसंद नहीं करता था, और यह बात बेबीलोन साम्राज्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर स्थित यहूदा के लिए बिल्कुल सच थी।

और इसलिए, इस शाही संधि, इस शाही जुए का विरोध किया गया। और सिदकिय्याह पर मिस्र से संपर्क करने का दबाव था, जो एक और महान शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति थी। क्या मिस्र सेना भेजकर बेबीलोन के शिकंजे को तोड़ देगा? और, और इसलिए मिस्र से आश्वासन के साथ, सिदकिय्याह ने नबूकदनेस्सर के खिलाफ राजनीतिक रूप से विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया।

दरअसल, जब यरूशलेम की घेराबंदी हो रही थी, तो हमें यिर्मयाह की किताब में बताया गया है कि मिस्र में दूत भेजे गए थे; आओ, अपनी सेना भेजो। हम तुम्हारी सेना का इंतज़ार कर रहे हैं। और मिस्र से एक सेना आई।

थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय के लिए, बेबीलोन की सेना ने अपनी घेराबंदी तोड़ दी और मिस्र की सेना को हराने के लिए यहूदा के दक्षिण-पश्चिम में जाना पड़ा। और उन्होंने उसे हरा दिया। और इसलिए, बेबीलोन के लोग वापस आए और यरूशलेम की घेराबंदी जारी रखी।

लेकिन बेशक, न केवल बाबुल के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसके कारण बाबुल से यहूदा पर आक्रमण हुआ था, बल्कि मिस्र से सिदकिय्याह और यहूदा को उस मुसीबत से बाहर निकालने की अपील करने का यह ताज़ा सबूत भी था जिसमें वे फंस गए थे। और इसलिए यह स्पष्ट है कि सिदकिय्याह ने यहोवा के नाम पर की गई अपनी शपथ को तोड़ दिया था। और यहाँ इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है।

और इस बिंदु पर, हम ऐतिहासिक रूप से कहां हैं? खैर, श्लोक 15, उसने मिस्र में राजदूतों को भेजकर नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह किया ताकि वे उसे घोड़े और एक बड़ी सेना दे सकें। खैर, शायद यह घेराबंदी होने से पहले की बात है। क्या वह सफल होगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति बच सकता है जो ऐसे काम करता है? क्या वह वाचा तोड़ सकता है? क्या वह संधि, राजनीतिक संधि तोड़ सकता है, और फिर भी जीवित रह सकता है? यह यहोवा के साथ धार्मिक वाचा नहीं है।

यह नबूकदनेस्सर के साथ राजनीतिक वाचा है। मेरे जीवन की शपथ, प्रभु परमेश्वर कहता है, निश्चित रूप से उस स्थान पर जहाँ राजा रहता है, जिसने उसे राजा बनाया, जिसकी शपथ को उसने तुच्छ जाना, और जिसके साथ उसने वाचा को तोड़ा, वह बाबुल में मर जाएगा। फिरौन, अपनी शक्तिशाली सेना और बड़ी सेना के साथ, युद्ध में उसकी मदद नहीं करेगा, जब कई लोगों की जान लेने के लिए रैंप बनाए जाते हैं और घेराबंदी की जाती है।

और इसलिए, यह भविष्य की ओर देख रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है, हाँ, मिस्र एक सेना भेज सकता है, लेकिन यह यरूशलेम की घेराबंदी के खिलाफ़ जीत नहीं पाएगा, जिसे अभी भी इस बिंदु पर भविष्य के रूप में माना जाता है। क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा, क्योंकि उसने अपना हाथ दिया और फिर भी ये सब काम किए, वह बच नहीं पाएगा। वह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले रहा था।

उसने बाइबल पर वादा किया था, मानो उसने यहोवा के नाम पर वादा किया था कि वह नबूकदनेस्सर के प्रति वफादार रहेगा, और उसे उस वादे पर कायम रहना चाहिए था। और यह वास्तव में एक पाप बन गया। विडंबना यह है कि यह एक पाप बन गया कि उसने इस राजनीतिक संधि को तोड़ा था।

यह काफी दिलचस्प है कि अगर हम 2 इतिहास में इस घटना के बारे में पढ़ें, तो हम पाते हैं कि यहेजकेल 17 से जुड़ा हुआ है। राजा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इतिहास ने स्पष्ट रूप से उनके यहेजकेल को पढ़ा था, और वह यह जानते थे। तो सुनिए कि इतिहासकार ने अध्याय 36 और श्लोक 13 में क्या कहा।

सिदकिय्याह ने राजा नबूकदनेस्सर के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ दिलाई थी। यहाँ हम अध्याय 17 की शुरुआत में इस लेख का संदेश लेकर आ रहे हैं। और इसलिए, वास्तव में, इतिहास की बाद की पुस्तक में यहेजकेल का वह आकर्षक द्वितीयक उपयोग है।

लेकिन संदेश यह है कि आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं ले सकते। और इसलिए सिदकिय्याह को निर्वासित किया जाएगा क्योंकि उसने बेबीलोनियों से लड़ने में अपनी सेना की विफलता देखी थी। अब यह दिलचस्प है क्योंकि अध्याय 17 में यह पहला संदेश, अध्याय 12 से जुड़ता है।

हम विद्रोही घराने और निर्वासन के विचार के बीच संबंध के बारे में अध्याय 12 में पढ़ते हैं। यह राजा को निर्वासितों के बीच एक आवश्यक स्थान के रूप में इंगित करता है। और यह राजा के पराजित होने और अपनी प्रजा के साथ निर्वासन में भेजे जाने के बारे में काफी सामग्री देता है।

और इसलिए, यह पहला संदेश अध्याय 12 में सिदकिय्याह के निर्वासन के संदेश को दोहराता है और इसके लिए एक अच्छा कारण प्रदान करता है। हमारे पास 7 में विद्रोही घराने के अलावा इसके लिए कोई कारण नहीं था, लेकिन अब राजनीतिक पृष्ठभूमि दी जा रही है। तो हम यहीं हैं।

अब, हम रूपक पर वापस आते हैं। अब हम उतना ही जानते हैं जितना कि यहेजकेल के माध्यम से परमेश्वर के पहले नायकों को पता है। और हम देख सकते हैं कि रूपक क्या कह रहा है।

पद 3 से 10 एक विस्तृत रूपक हैं। यह इन भविष्य के तथ्यों को एक कहानी, एक दृष्टांत में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। अब हम देख सकते हैं कि लेबनान में आने वाला बड़ा उकाब, वास्तव में, नबूकदनेस्सर है जो यरूशलेम में आता है।

और देवदार—उकाब ने देवदार की चोटी पकड़ी और उसकी सबसे ऊपरी शाखा तोड़ दी। यह, वास्तव में, मौजूदा राजा है, वह युवा राजा जिसने केवल तीन महीने तक शासन किया। 18 वर्षीय राजा यहोयाकीम को बेबीलोन ले जाया गया। बेबीलोन को व्यापार की भूमि और व्यापारियों के शहर के रूप में वर्णित किया गया है।

यह एक व्यापारिक महानगर था। और इसलिए यहोयाकीम को उस बड़े शहर में ले जाया गया। और फिर, पद 5 में, उकाब ने भूमि से एक बीज लिया और उसे उपजाऊ मिट्टी में लगाया, जो प्रचुर जल द्वारा एक पौधा था।

उसने इसे विलो टहनी की तरह लगाया। और इसलिए, यह बीज वास्तव में शाही परिवार, शाही संतान, शाही वंश का हिस्सा है। यह शाही परिवार का एक और सदस्य है, जो और वास्तव में, यह आखिरी राजा सिदकिय्याह है, जिसे वह यहूदा का राजा बनाता है।

और इस नए राजत्व में कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है। और हम जानते हैं कि यह तब तक है जब तक सिदकिय्याह नबूकदनेस्सर के प्रति वफ़ादार था। पद 16 में, यह अंकुरित हुआ और एक बेल बन गया जो फैलती हुई लेकिन छोटी थी।

इसकी शाखाएँ उसकी ओर मुड़ी हुई थीं; इसकी जड़ें उसकी ओर मुड़ी हुई थीं, नबूकदनेस्सर की ओर मुड़ी हुई थीं, और इस तरह उसका पक्ष लिया और उसका समर्थन किया। इसकी जड़ें जहाँ खड़ी थीं, वहीं बनी रहीं। इसलिए, यह एक बेल बन गई।

इसने शाखाएँ उगाईं, पत्ते उगाए। और इसलिए हम सिदकिय्याह के शुरुआती शासनकाल में अब तक यहीं हैं, जिसे यहोयाकीम की जगह लेने के लिए चुना गया था। और जब तक वह सिदकिय्याह के प्रति वफ़ादार रहा, उसका शासनकाल समृद्ध रहा।

लेकिन सिदकिय्याह के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़र एक दूसरे उकाब पर थी, जो एक प्रतिद्वंद्वी उकाब था—दरअसल, मिस्र के फिरौन पर।

और वह खुद को मिस्र से जोड़ने और बेबीलोन के जुए से मुक्त होने की योजना बना रहा है। वह अपने फायदे के लिए नए संसाधन खोजने की उम्मीद करता है। और सातवीं आयत में, हम इस पर आते हैं: वहाँ एक और बड़ा उकाब था जिसके बड़े पंख और बहुत सारे पंख थे।

और देखो, इस बेल ने अपनी जड़ें उसकी ओर, फिरौन की ओर फैला दीं, ताकि वह इसे उस क्यारी से सींच सके जहाँ इसे लगाया गया था। इसे भरपूर पानी देकर अच्छी मिट्टी में रोपा गया ताकि यह शाखाएँ पैदा कर सके और फल दे सके और एक बढ़िया बेल बन सके। लेकिन परमेश्वर ने पद नौ में इस नई व्यवस्था पर संदेह जताया, कहते हैं, कहो, प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्या यह मिस्र के साथ यह नई व्यवस्था सफल होगी? क्या वह इसकी जड़ें नहीं उखाड़ देगा, इसके फलों को सड़ने और मुरझाने नहीं देगा, इसकी ताजा अंकुरित पत्तियाँ मुरझाने नहीं देगा? जब इसे मिस्र की निष्ठा में प्रत्यारोपित किया जाएगा तो इसे इसकी जड़ों से उखाड़ने के लिए किसी मजबूत हाथ या शक्तिशाली सेना की आवश्यकता नहीं होगी।

क्या यह तब पनपेगा जब पूर्वी हवा इसे मारेगी? क्या यह पूरी तरह से मुरझा नहीं जाएगा, उस बिस्तर पर ही मुरझा जाएगा जहाँ यह उगा था? तो, ये खोजपूर्ण प्रश्न हैं। और, ज़ाहिर है, वह पूर्वी हवा, वह बेबीलोन की सेना है, जो आकर पूरे व्यवसाय को खत्म कर देगी। तो, हम यहाँ हैं।

पक्षियों और पौधों के संदर्भ में यह विस्तारित रूपक उस कहानी को बताता है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ पहले वाले को पता था कि इसका क्या मतलब है या उन्हें बैकिडा की व्याख्या, ऐतिहासिक व्याख्या की आवश्यकता थी । ओह, हम देखते हैं कि यह क्या था।

लेकिन कम से कम यह दिलचस्प था। और कम से कम इसने उनकी जिज्ञासा जगाई। वह किस बारे में बात कर रहा है? यह क्या है? चील क्या है? बेल क्या है? यह क्या है? और घटनाओं का यह मोड़, जाहिर है, कठिन समय पर आ रहा है।

यह पुरानी कहानी है, बुरी खबर के सुसमाचार में पुरानी, पुरानी कहानी जो यहेजकेल ने सबसे पहले बताई थी कि यरूशलेम का पतन होने वाला है और उसके साथ राजशाही भी। और इसलिए कुल मिलाकर, युद्ध के कैदी जो नायक थे, वे एक झूठी उम्मीद से प्रेरित थे कि वे यरूशलेम लौट आएंगे और उस सापेक्ष स्थिरता में रहेंगे जिसका उन्होंने पहले आनंद लिया था। एक स्थिरता जो न केवल यरूशलेम पर निर्भर थी, बल्कि राजशाही पर भी निर्भर थी।

राजशाही बहुत महत्वपूर्ण थी। खैर, यह वास्तव में इसकी सुरक्षा एजेंसी नहीं होगी। और यह आशा 1 से 21 तक में पहले रूपक के माध्यम से और फिर स्पष्ट व्याख्या के माध्यम से खत्म हो जाती है।

विलापगीत में एक समानांतर पाठ है। विलापगीत अध्याय 4। विलापगीत के अंत में, यह उन लोगों के बारे में है जो निर्वासन के बाद देश में रह गए थे और कभी निर्वासित नहीं हुए थे। और वे अपने पिछले इतिहास और वर्तमान में जो कुछ भी वे कर रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं।

जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं है। और 420 में जो कुछ कहा गया है, उसमें से एक बात यह है कि सिदकिय्याह को पकड़ लिया गया। और इससे सब कुछ खत्म हो गया।

प्रभु के अभिषिक्त, हमारे जीवन की सांसें उनके गड्ढों में ली गईं। जिसके बारे में हमने कहा था कि उसकी छाया में हम राष्ट्रों के बीच रहेंगे। और यह आशा की अभिव्यक्ति है लेकिन अंततः निराशा ही हाथ लगी।

यह पाठ हमारे द्वारा यहाँ पढ़े जा रहे पाठ के बहुत ही समानांतर है। खैर, हम 22 से 24 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें शाही कहानी के लिए एक बहुत ही अलग नई किस्त है। हम जानते हैं कि 587 के बाद, यहेजकेल को आशा का एक नया संदेश सौंपा गया था, जिसे हम बहुत जल्द पढ़ने जा रहे हैं।

लेकिन वह आशा केवल विनाश के बाद ही आ सकती है, उसकी जगह नहीं ले सकती। और इसलिए यह उचित है कि यहाँ पोस्ट 587 संदेशों का हिस्सा डाला गया है। और यह विषयगत लिंक है, राजशाही का यह समान विषय है, लेकिन अब यह ज्वार के मोड़ और राजशाही की बहाली का प्रतिनिधित्व करता है।

लेकिन इस बार यह भगवान की कृपा से बहुत अधिक होगा। और इसलिए, हम 22 से 24 तक आते हैं। और यह उन पहले के छंदों के लिए एक तरह की शाही पोस्टस्क्रिप्ट की तरह है।

अब, यहेजकेल शाही राजवंश के बारे में आशा के अन्य भविष्यसूचक संदेशों में अपनी आवाज़ जोड़ सकता है, खासकर यशायाह 9 और 11 और यिर्मयाह 23 में। पद 3 में, नबूकदनेस्सर ने देवदार की टहनी, उस यहूदी राजा, जो वास्तव में यहोयाकीन था, का प्रभार संभाला था। लेकिन जब हम पद 22 पर आते हैं, तो हम इस धारणा को उठाते हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है।

अब परमेश्वर स्वयं नियंत्रण में है। परमेश्वर स्वयं इस भूमिका को संभालता है और इस्राएल में एक नया राजा स्थापित करता है। एक अर्थ में, यह एक जागीरदार राजा होगा, लेकिन अधिपति अब स्वयं परमेश्वर होगा।

और इसलिए, नए प्रशासन में एक बदलाव, एक बहुत ही निश्चित बदलाव। अब परमेश्वर शुरू से ही प्रभारी है। और फिर वह अंकुर जड़ पकड़ेगा और समृद्धि में बढ़ेगा और दुनिया भर में शासन का आनंद लेगा।

और इसलिए, यह श्लोक 23 में आगे बढ़ता है। तब, दुनिया को मानवीय मामलों में इस्राएल के परमेश्वर की दैवी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्लोक 24: मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।

मैं ऊंचे पेड़ को नीचे गिराता हूं, मैं नीचे के पेड़ को ऊंचा करता हूं। ईश्वर दुनिया के मामलों में दैवी शक्ति रखता है। और वह इसे साबित करने जा रहा है।

यह एक नमूना, एक प्रमाण होगा जब दाऊद की राजशाही को इस तरह से बहाल किया जाएगा और आशीर्वाद दिया जाएगा। और निश्चित रूप से, यहाँ, जब हम पुराने नियम के बारे में अधिक प्रामाणिक रूप से सोचते हैं, तो भजन 2 और भजन 110 जैसे शाही भजनों को उठाया जाता है, जो दाऊद की वंशावली के परमेश्वर के चुने हुए राजा को सार्वभौमिक शासन का वादा करते हैं। और यहेजकेल कह रहा है, एक दिन, यह सच होने जा रहा है।

एक दिन ऐसा होगा। और इस तरह यह सुखद अंत है, जो पहले डेविडिक राजतंत्र की एक बहुत दुखद कहानी थी। हम अध्याय 19 पर आगे बढ़ते हैं।

हम अपने अगले व्याख्यान के लिए 18 को छोड़ रहे हैं। एक बार फिर, हमारे पास वही राजशाही विषय है, और दाऊद के राजत्व को ध्यान में रखा गया है। यह अध्याय 17 के पहले भाग से बहुत मेल खाता है, सिदकिय्याह के बारे में रूपक और स्पष्ट भाषा में न्याय का संदेश।

यह भी, अध्याय 19 में, यहूदा के राजतंत्र के विरुद्ध, वास्तव में, सिदकिय्याह के विरुद्ध, जो अंतिम राजा है, न्याय का संदेश है। और 17 और 19 में ये संदेश, ये नकारात्मक संदेश, दोनों ही कीलों की तरह हैं जिन्हें यहेजकेल निर्वासितों की व्यर्थ आशाओं के ताबूत में ठोंक देता है कि वे यहूदा में जल्दी वापस आ जाएँगे और यथास्थिति में दाऊद के राजा और सब कुछ। हमने अभी देखा कि 17:22 से 24 नकारात्मकता को तोड़ता है और राजतंत्र की संस्था के सकारात्मक भविष्य की ओर आगे बढ़ता है।

यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा न्याय के पश्चात किए गए वादों में से एक है, ऐसे वादों ने इस्राएल के साथ परमेश्वर के भावी व्यवहार के बारे में एक प्रकार का मसीहाई दृष्टिकोण विकसित किया। और ये वे वादे हैं जिन्हें नए नियम ने अपने स्वयं के दावे में शामिल किया कि यीशु ही मसीहा है। लेकिन हम पूछ सकते हैं कि 17:22 से 24 में दिए गए उस सकारात्मक संदेश को अध्याय 19 के बाद क्यों नहीं रखा गया।

इससे यह और भी तार्किक हो जाएगा: सबसे पहले नकारात्मक चीजों से छुटकारा पाएँ, और फिर हम सकारात्मक चीजों की ओर बढ़ सकते हैं। और यह अजीब लगता है कि हमें 17 और 19 के बीच यह उतार-चढ़ाव वाला रिश्ता मिला है। और इसका कारण यह है कि सामग्री में, 17:22 से 24 को 17:1 से 21 के सकारात्मक पूरक के रूप में डिज़ाइन किया गया था।

और आपको 17 के उत्तरार्ध में भी उसी तरह के रूपकों का इस्तेमाल मिला है जैसा कि आपने पहले भाग में किया था। और इसलिए, इसे वहाँ होना ही था, जिसमें समग्र रूपक समान था। यह सच है कि अगर आप 17:22 से 24 की जाँच करें, तो इसमें अध्याय 19 की जानकारी है, लेकिन ज़्यादातर इसकी भाषा पहले के संदेश की प्रतिध्वनि है, 17:1 से 21 में नकारात्मक संदेश।

और इसलिए, यह 19 की तुलना में 17 के अंत में बेहतर फिट बैठता है। लेकिन अध्याय 19 पूरी तरह से 17:1 से 21 का साहित्यिक विस्तार है। और मुझे संदेह है कि पहले संस्करण में ऐसा ही था।

यहेजकेल की पुस्तक के दूसरे संस्करण में सबसे पहले हमने 17:21 से 24 तक और फिर अध्याय 18 को शामिल किया है। लेकिन हम अगली बार इस दूसरे दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। अध्याय 19 को हम न्याय की भविष्यवाणी कह सकते हैं।

और यह सच है। यह अपनी विषय-वस्तु में बिलकुल सच है। लेकिन यह वह नहीं है जो यह खुद को कहता है।

अगर हम पद 1 को देखें, तो आप इस्राएल के राजकुमारों के लिए विलाप गीत गाएँ। और यह विलाप गीत के रूप में आता है। और फिर, अध्याय के अंत में, अध्याय 19 की पद 14 में कहा गया है, यह एक विलाप गीत है, और इसे विलाप गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

और इसलिए हम यहाँ हैं। यह एक विलाप है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कभी-कभी भविष्यवक्ताओं, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपने संदेशों में विभिन्न रूपों का इस्तेमाल किया।

और कभी-कभी, वे विलाप के माध्यम से न्याय के संदेश का संदेश देते थे। यह वास्तव में एक अंतिम संस्कार विलाप है, जिसे कोई तब इस्तेमाल करता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है या जब कोई भयानक त्रासदी से गुज़रता है। और इसलिए, यह वास्तव में, एक विदेशी दृष्टिकोण से, एक विलाप है, एक अंतिम संस्कार विलाप जो नुकसान का शोक मनाता है, विशेष रूप से परिवार के किसी सदस्य की, जो मर गया था।

और हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए विलाप का एक बहुत अच्छा और लंबा उदाहरण है, जिसका इस्तेमाल किसी भविष्यवक्ता ने नहीं किया है, बल्कि 2 शमूएल और अध्याय 1 में अंतिम संस्कार के लिए विलाप के रूप में किया गया है। और वहाँ दाऊद अपने राजा, जिसके प्रति वह हमेशा से वफादार रहा था, राजा शाऊल और राजकुमार योनातन के लिए विलाप करता है, जो दोनों पलिश्तियों के हाथों मारे गए। और 2 शमूएल, अध्याय 1 के दूसरे भाग में, हम इस विलाप को पढ़ते हैं और इसमें एक दोहे हैं, कैसे शक्तिशाली लोग मारे गए। और यह शोक के स्वर में कहा गया है, यह कितना भयानक है कि ये नायक, ये शक्तिशाली नायक, युद्ध के बीच में मारे गए।

कैसे शक्तिशाली लोग गिर गए, और युद्ध के हथियार नष्ट हो गए। वे दोनों हथियार के समान ही अच्छे थे, लेकिन अब वे मर चुके हैं, और हमने युद्ध के हथियार खो दिए हैं। खैर, यह एक वास्तविक विलाप है, लेकिन न्याय के संदेश को व्यक्त करने के लिए विलाप का एक और उपयोग है।

और न्याय की भविष्यवाणी में वास्तव में, नहीं, हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसमें विलाप की सामग्री थी, पीछे की ओर देखना, मृत व्यक्ति की अपने जीवनकाल में की गई उपलब्धियों की ओर देखना। लेकिन न्याय की भविष्यवाणी ने जो किया, उसने विलाप का उपयोग किया, उन्होंने इसे आने वाले कयामत की भविष्यवाणी के रूप में इस्तेमाल किया। और इसलिए, जो विलाप में अतीत में था, वह अब, जैसा कि इसे भविष्यवाणी के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जाता है, भविष्य के कयामत की भविष्यवाणी के रूप में बन जाता है।

यह आने वाली कयामत से परे एक स्थिति लेता है, जैसा कि यह था। यह त्रासदी को पीछे देखता है और उस पर शोक मनाता है जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। और इस तरह यह काम करता है। इस संदेश में भी एक रूपक है, लेकिन यह रूपक को विलाप के अधीन कर देता है।

हम देखते हैं कि दो अलग-अलग रूपक हैं। जब हम अध्याय 19 पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि श्लोक दो से नौ में शेरों पर आधारित एक रूपक है। और फिर, ऐसा लगता है कि यह फिर से एक अलग रूपक के साथ शुरू होता है।

इसमें श्लोक 10 से लेकर 10 से 14 तक बेल के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह, दो अलग-अलग रूपक, लेकिन दोनों ही विलाप की सीमा के भीतर हैं। और यह अंतर दर्शाता है कि यहाँ वास्तव में दो विलाप हैं जो एक जोड़ी बनाते हैं।

और दोनों ही राजशाही के विषय के साथ एकजुट हो गए। दूसरी आयत में, शेरों के बीच तुम्हारी माँ कितनी शेरनी थी। और यह एकवचन है, यहाँ तुम वास्तव में यहूदा के अंतिम राजा, सिदकिय्याह हो।

माँ या शेरनी डेविडिक राजवंश है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं को जन्म दिया था। और वह वही है जिसने, बेशक, युद्ध के कैदियों के असली नायकों को संबोधित किया है, जो 597 से बेबीलोन में हैं। और इस शेरनी, इस राजवंश ने राजाओं की लगातार पीढ़ी को जन्म दिया था।

अध्याय 19 में, हमें 17 की तरह स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। लेकिन हमें यह वास्तविकता के साथ मिलती है। और इसलिए, श्लोक चार में, हमें एक राजा मिलता है जिसे मिस्र लाया गया है।

और यह, बेशक, यहोआहाज था, जो पहले राजा नहीं था, बल्कि यहूदा में उससे पहले का राजा था, जिसे फिरौन ने यहोयाकीन से बदल दिया, और फिर नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को नियुक्त किया। लेकिन यह राजाओं की पिछली तीन पीढ़ियों के राजतंत्र के इतिहास से गुज़र रहा है। और फिरौन ने उसे मिस्र में निर्वासित कर दिया।

और शावकों में से एक और शावक, युवा सिंह शावक, राजा नियुक्त किया गया, और वह यहोयाकीन था। ठीक है। लेकिन वास्तव में, पद पाँच से, हम आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं।

यह यहोयाकीन नहीं है। यदि आप टिप्पणियों को देखें, तो कुछ चर्चा और अनिश्चितता है कि कौन सा राजा कौन है। लेकिन कोई यह अच्छी तरह से समझ सकता है कि हम पहले ही आ चुके हैं; हम सिदकिय्याह की ओर आगे बढ़ते हैं।

और यह उसके शावकों में से एक है जिसे राजवंश ने युवा शेर, यहूदा का नया राजा, सिदकिय्याह बनाने के लिए चुना। और इसी तरह, आगे भी यही चलता रहता है। और उसने 597 से 587 तक शासन किया।

और यह संदेश जल्द ही नबूकदनेस्सर की सेना के अंतिम हमले की ओर ले जाता है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सेना थी जिसमें विभिन्न जागीरदार राज्यों के तत्व शामिल थे। और इसलिए, आठवें पद में, राष्ट्र ने चारों ओर के प्रांतों से उस पर हमला किया।

उन्होंने उस पर अपना जाल फैलाया। वह उनके गड्ढे में फँस गया। उसे बेबीलोन के राजा के पास लाया गया।

इसलिए, उसकी आवाज़ अब और नहीं सुनी जानी चाहिए। और यह अंतिम राजा है, अंतिम राजा। और फिर कभी सिदकिय्याह की आवाज़, उस अंतिम राजा की आवाज़, फिर कभी भी इस्राएल के पहाड़ों पर दाऊद के राजा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी।

तो यह दुखद कहानी है, नकारात्मक कहानी। लेकिन फिर हम इस समानांतर संदेश, इस समानांतर विलाप पर आते हैं, जो रूपक को एक बेल में बदल देता है। और इसका सबसे मजबूत तना एक शासक का राजदंड बन गया।

और यह सिदकिय्याह है जो कुछ समय तक अपनी पूरी शक्ति से शासन करता रहा। लेकिन इसे क्रोध में उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। पूर्वी हवा ने इसे सुखा दिया।

इसे जंगल में प्रत्यारोपित किया गया। और इसलिए हम फिर से सिदकिय्याह की कहानी बता रहे हैं, जिसे हमने अध्याय 17 के पहले भाग में सुना था। और इसके तने से आग निकल गई, जिसने इसकी शाखाओं और फलों को भस्म कर दिया।

इसलिए अब इसमें कोई मजबूत तना नहीं बचा है, शासन करने के लिए कोई राजदंड नहीं है। यरूशलेम पर विनाश की आग, यहाँ तक कि महल भी इसकी लपटों में जल गया। और इसलिए, अब कोई राजा नहीं, कोई राजतंत्र नहीं।

और इसलिए, यह एक बार फिर रूपकात्मक शब्दों में बताई गई दुखद कहानी है, फिर से, इस शाही वंश के अंत की। लेकिन अध्याय 19 में एक अंतिम वाक्य है। यह एक विलाप है और इसे विलाप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

और मुझे लगता है कि यह एक संपादकीय निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है जो यरूशलेम के पतन और राजशाही के अंत के बाद, बहुत पीछे की ओर देखता है। अपनी टिप्पणी में, मैंने इसका थोड़ा अलग तरीके से अनुवाद किया है। मैं इसे एक विलाप के रूप में प्रस्तुत करता हूं, और यह एक विलाप के रूप में कार्य करने लगा है।

अब यह अलग है। एक विलाप, एक भविष्यसूचक विलाप, ठीक है, आगे की ओर देखना। लेकिन अब यह हो चुका है और हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और यह वास्तव में सच हो गया है।

और हमारे लिए, जब हम पीछे देखते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो, आपको अध्याय 19 में वे भूतकाल मिल गए हैं, जो वास्तव में भविष्य की घटनाओं को संदर्भित करते हैं, लेकिन वास्तव में, यह उस बात को संदर्भित करता है जो होने वाली है। यह एक भविष्यवाणी है कि क्या होने वाला है, लेकिन अब यह हो चुका है।

और इसलिए, अब यह एक वास्तविक शोक है। और हम सभी उस राजशाही के नुकसान पर शोक मनाते हैं। तो ये अध्याय 17 और 19 हैं।

और अगली बार हम अध्याय 18 के उस मध्य भाग पर वापस जाएँगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह उस शाही ढांचे में कैसे फिट बैठता है, हालाँकि अध्याय 18 में राजत्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

यह डॉ. लेस्ली एलन और यहेजकेल की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 8 है, राजतंत्र का पतन और उत्थान, यहेजकेल 17:1-24 और 19:1-14।