**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 19, इस्राएल के   
फिर से उठने का दर्शन, एक राजा के साथ एक लोगों का संकेत   
यहेजकेल 37:1-28**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 19 है, इस्राएल के फिर से उठने का दर्शन, एक राजा के साथ एक लोगों का संकेत। यहेजकेल 37:1-28।

अब हम यहेजकेल 37 पर आते हैं, और इसमें हमें एक दर्शन और प्रतीकात्मक कार्य मिलेगा। दर्शन और प्रतीकात्मक कार्य का क्रम हमें याद दिलाता है कि पुस्तक का पहला और दूसरा भाग कैसे शुरू हुआ। अध्याय 1 से 5 में, हमें यहेजकेल का दर्शन संबंधी आह्वान और आदेश तथा उसके द्वारा किए जाने वाले प्रतीकात्मक कार्य मिले।

और फिर, 8 से 13 के दौरान, हमें भगवान की महिमा के अपवित्र मंदिर से बाहर निकलने का दर्शन हुआ और अधिक प्रतीकात्मक क्रियाएँ हुईं। और मैं अध्याय 33 से 37 को पुस्तक के भाग 5 के अंत के रूप में मानता हूँ, और इस मामले में, एक दर्शन और एक प्रतीकात्मक क्रिया इस पाँचवें भाग को यहेजकेल के उद्धार के संदेशों के चरमोत्कर्ष के रूप में बंद करती है। छंद 1 से 14 में दर्शन से संबंधित और व्याख्या की गई पुस्तक में सबसे प्रसिद्ध मार्ग होना चाहिए और शायद, वास्तव में, लोगों को आम तौर पर ज्ञात एकमात्र मार्ग होना चाहिए।

इसे अफ्रीकी-अमेरिकी आध्यात्मिक डेम बोन्स, डेम बोन्स, डेम ड्राई बोन्स द्वारा अमर कर दिया गया है। पुस्तक में पहले के दो दर्शनों के नकारात्मक अर्थ थे। अध्याय 1 और 2 में, दर्शन न्याय का एक ईश्वरीय दर्शन है जो यहेजकेल के न्याय के भविष्यवक्ता होने के आह्वान से मेल खाता है।

अध्याय 8 से 11 में, उनके दर्शन यरूशलेम के मंदिर में पापपूर्ण पूजा और परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित थे, परिणामस्वरूप, चरण दर चरण, अपवित्र मंदिर और शहर को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। अब यहेजकेल की संभावनाओं का एक शानदार सकारात्मक दर्शन है, यहेजकेल के माध्यम से दिए गए नए जीवन की इस्राएल की संभावनाओं का। बहुत बार, पुस्तक में पहले, यहेजकेल के संदेशों ने एक विस्तारित रूपक और उसकी व्याख्या का रूप ले लिया है।

वे हमें यीशु द्वारा बताए गए दृष्टांतों और उनकी व्याख्या की याद दिलाते हैं। इस मामले में, दर्शन श्लोक 1 से 10 में एक विस्तारित रूपक का रूप लेता है। फिर, श्लोक 11 से 14 में रूपक की व्याख्या की गई है।

हमें सबसे पहले श्लोक 11 को देखना चाहिए क्योंकि यह हमें बताता है कि श्लोक 1 से 10 में एक विशेष रूपक क्यों आता है। और अगर हम श्लोक 11 और दूसरे भाग को देखें तो निर्वासित लोग कह रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी आशा खत्म हो गई है और हम पूरी तरह से कट गए हैं। यह तार्किक शुरुआती अंश है, पूरे अंश के लिए शुरुआती बिंदु।

पाठकों को बताया गया है कि यह दृश्य सूखी हड्डियों के बारे में क्यों है। निर्वासितों को निर्वासन का अनुभव एक कष्टदायक अनुभव लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे मृत के समान हैं, निर्वासन से पहले के अच्छे पुराने दिनों की तुलना में जीवन के असहनीय रूप से निम्न स्तर पर जी रहे हैं।

भजन संहिता की पुस्तक में विलापपूर्ण प्रार्थनाएँ कभी-कभी इस तरह की बातें करती हैं, मृत्यु को रूपक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। भजन 88 और पद 5 में कहा गया है, मैं उन लोगों के समान हूँ जो मृतकों के बीच में छोड़े गए हैं, उन लोगों के समान जो कब्र में पड़े हैं, उन लोगों के समान जिन्हें तुम अब याद नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ से काट दिए गए हैं। तो, इस दर्शन की जड़ें निर्वासितों के विलाप में थीं, विशेष रूप से सूखी हड्डियों के संदर्भ में, दूसरे शब्दों में, मृत होने के संदर्भ में।

यह दर्शन निर्वासितों की तबाही और निराशा की भावनाओं के साथ सहानुभूति रखता है, लेकिन यह एक नई उम्मीद, एक बार फिर से मातृभूमि में रहने की उम्मीद, आभासी मृत्यु से एक परिवर्तन, नए जीवन की ओर भी जाता है। सबसे पहले, पैगंबर को अपने सिर पर दबाव महसूस होता है, भगवान का हाथ मेरे ऊपर आया, और हमने इसे अक्सर पढ़ा है, वह रहस्यमय दबाव जिसे उसने पहले भी कई बार महसूस किया था, और वह इसे भगवान के हाथ के रूप में पहचानता है, और एक संकेत है कि भगवान उसे एक विशेष तरीके से संवाद करने जा रहे हैं। और यहाँ, यह एक दर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे श्लोक 1 से 11 में एक निजी संदेश प्राप्त करना है, और फिर उसे श्लोक 12 से 13 में निर्वासितों को देने के लिए एक सार्वजनिक संदेश दिया जाना है।

दर्शन में, यहेजकेल को एक विस्तृत घाटी में ले जाया जाता है। उसने मुझे प्रभु की आत्मा द्वारा बाहर निकाला और मुझे घाटी के बीच में खड़ा कर दिया, श्लोक 1 कहता है। और यह 3.22 से 23 में उसके द्वारा अनुभव किए गए अनुभव से बहुत मिलता-जुलता है, वह संक्षिप्त दर्शन जिसे हमने वहां दर्ज किया था। चाहे यह वही था या नहीं, इस बार, उसने इसे हड्डियों से भरा हुआ पाया, मानव हड्डियों से भरा हुआ; श्लोक 1 के अंत में, यह हड्डियों से भरा हुआ था।

यह स्पष्ट रूप से युद्ध का पुराना मैदान था। यह श्लोक 9 से पता चलता है, जिसमें इन मारे गए लोगों की हड्डियों का उल्लेख और पहचान की गई है। इसलिए, सैनिक वहाँ मर गए थे, लेकिन उनकी लाशें अब तक शिकारी पक्षियों और जंगली जानवरों द्वारा तबाह कर दी गई थीं, और केवल सूखी हड्डियाँ बची थीं, जो मांस से रहित होकर बिखरी हुई थीं।

भगवान ने श्लोक 3 में यहेजकेल से एक सवाल पूछा, हे नश्वर, क्या ये हड्डियाँ जीवित हो सकती हैं? जवाब स्पष्ट है, नहीं। हड्डियाँ जीवित नहीं रहतीं, वे मर चुकी हैं और चली गई हैं, बहुत पहले ही चली गई हैं, उनका जीवन। और यही स्पष्ट उत्तर है, लेकिन भविष्यवक्ता ऐसा कहने के लिए बहुत विनम्र है।

और इसलिए, वह गेंद को वापस भगवान के पाले में फेंक देता है, और कहता है, हे भगवान, आप जानते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, मैं इसे देने वाला नहीं हूँ। और इसलिए हम इस समय बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यहेजकेल ने दर्शन में वही रवैया साझा किया है जो पद 11 में निर्वासितों ने खुद के प्रति दिखाया था। हाँ, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, और हमारी आशा खो गई है। हम पूरी तरह से कट गए हैं।

लेकिन फिर परमेश्वर ने यहेजकेल को संदेश देते हुए गेंद वापस फेंकी कि वह हड्डियों तक संदेश पहुंचाए जैसे कि वे उसे सुन सकती हैं। पद 4 में, उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, उनके पास अब कान भी नहीं हैं, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु का वचन सुनो। और इसलिए, यह वास्तव में एक अजीब स्थिति है।

वास्तव में, जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं, एक चमत्कार होने जा रहा है, और हड्डियाँ एक बार फिर जीवित होने जा रही हैं, और उन्हें परमेश्वर द्वारा पुनर्जीवित किया जाना है। और श्लोक 5, इस प्रकार भगवान परमेश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर सांस भरूँगा, नई RSV में उस सांस, सांस या हवा या आत्मा के तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के खिलाफ एक फुटनोट है, और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर नसें बिछाऊँगा और तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ाऊँगा, और तुम्हें त्वचा से ढँक दूँगा, और तुम्हारे अंदर सांस या हवा या आत्मा डालूँगा, और तुम जीवित हो जाओगे, और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूँ।

तो, इस असंभव, चमत्कारी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई: ये हड्डियाँ समय में पीछे की ओर जाने वाली थीं, मानो। घड़ी को पीछे की ओर घुमाया जाना था, और टेंडन, मांस और त्वचा हड्डियों पर चरण दर चरण फिर से दिखाई देने लगे। अंत में, ईश्वर उन्हें सांस देगा, और इस तरह पुनर्जीवन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहेजकेल हड्डियों को संदेश देता है, निश्चित रूप से यह सबसे अजीब संदेश है जो किसी भी भविष्यवक्ता ने कभी प्रसारित किया होगा।

इसलिए, श्लोक 7 में, मैंने वैसा ही भविष्यवाणी की जैसा मुझे आदेश दिया गया था। और वह यह देखने के लिए प्रतीक्षा करता है कि क्या होने वाला है। और आश्चर्यजनक रूप से, यह काम करता है।

खैर, यह एक हद तक काम करता है। सबसे पहले, अचानक एक शोर हुआ, एक खड़खड़ाहट हुई, और हड्डियाँ एक साथ आ गईं, हड्डी अपनी हड्डी से। तो, सबसे पहले ये खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं क्योंकि हड्डियाँ खुद को कंकाल में बदल लेती हैं।

फिर, विभिन्न भागों, कंडरा, मांस और त्वचा को फिर से जोड़ा जाता है। मैंने देखा, उन पर नसें थीं, और उन पर मांस चढ़ा हुआ था, और त्वचा ने उन्हें ढक लिया था। लेकिन बस इतना ही था।

आपके पास शव तो हैं, लेकिन मृत शरीर, और अभी भी जीवित नहीं हैं। इसलिए, जाहिर है कि इसके लिए अगले कदम की आवश्यकता होगी। यह अब तक की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वे अभी भी मृत हैं।

और इसलिए, यहेजकेल को इसके बारे में कुछ करना है, और यह दूसरा संदेश है जो उसने दिया है—सांस, या हवा, या आत्मा के लिए भविष्यवाणी करो। हे नश्वर, भविष्यवाणी करो और सांस, या हवा, या आत्मा से कहो, प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, हे सांस, चारों हवाओं से आओ और इन मारे गए लोगों पर सांस फूँको ताकि वे जीवित हो सकें।

मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, और उनमें सांस आ गई, और वे जीवित हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक विशाल भीड़। या, जैसा कि एनआईवी बेहतर कहता है, एक विशाल सेना क्योंकि हम एक युद्ध के मैदान और सैनिकों के बारे में सोच रहे हैं जो दर्शन के दौरान युद्ध में मारे गए हैं। और इसलिए, यहेजकेल को चारों दिशाओं से सांस बुलाने और उसे इन मृत हड्डियों में प्रवेश करने का आदेश देने के लिए कहा जाता है।

चमत्कार के इस अंतिम भाग को पूरा करने के लिए इसे चार हवाओं की सहायता की आवश्यकता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर से कम से कम चार हवाओं की। और यहेजकेल प्रार्थना करता है, वह इस तरह से भविष्यवाणी करता है, और ऐसा होता है, वे सभी खड़े हो जाते हैं, यह विशाल सेना। तो, अंत में दर्शन काम करता है, और अंत में चमत्कार काम करता है, लेकिन इसे दो चरणों में रखा गया है, और शायद हमें इसके बारे में आगे सोचना चाहिए।

यह हड्डियों को पुनर्जीवित करने की दोहरी प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि यह कार्य की कठिनाई को दर्शाता है। और यह शक्ति को भी दर्शाता है, परमेश्वर की महान शक्ति, उसकी चमत्कारी शक्ति, कि वह ये दो कदम उठा सका। और विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह उत्पत्ति 2 में परमेश्वर के सृजन कार्य को दर्शाता है, जहाँ परमेश्वर सबसे पहले मिट्टी से एक मनुष्य बना रहा था, और फिर दूसरी बात, वह उसमें प्राण फूंकता है, ताकि मिट्टी की वह छवि जीवित हो सके।

और इसलिए यहाँ, अगर ऐसा है, तो सृष्टिकर्ता काम पर था, लेकिन यहाँ सृजन के एक नए कार्य में। इसलिए, पाठ इस बात पर जोर देता है कि यह जीवन इस शक्तिशाली ईश्वर से आता है, और दर्शन भविष्यवक्ता की भूमिका को सामने लाता है, कि वह उद्धार के एक शक्तिशाली संदेश को प्रसारित करने में ईश्वर का आवश्यक एजेंट है जो सच होगा। और यहाँ संदेश है कि जैसे दर्शन में, यह सच हुआ, वैसे ही उसकी सामान्य भविष्यवाणी, सकारात्मक भविष्यवाणी में भी, वे वादे सच होंगे।

हमने देखा कि अध्याय 36 को नए नियम के लेखकों ने याद रखा था, और हम यह भी पूछ सकते हैं कि क्या इस नाटकीय दर्शन का कोई ऐसा प्रभाव था। एक अंश जिसे हमें देखना चाहिए वह है यूहन्ना अध्याय 20 और पद 22, और यह जी उठे यीशु हैं; उन्होंने उन पर साँस ली और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। और ऐसा लगता है कि यह यहेजकेल 37 में दर्शन में हुई घटना की याद दिलाता है।

ऐसा लगता है कि यह उस वादे का संकेत है कि परमेश्वर उन हड्डियों में सांस या आत्मा डालेगा, और यह मारे गए लोगों पर सांस लेने और पद 14 में दिए गए अर्थ का संकेत है, मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा डालूंगा। मैं अभी पद 14 पर नहीं आया हूँ, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहता है, मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा डालूंगा। और इसलिए, जी उठे मसीह के कार्य में, हमें यूहन्ना के सुसमाचार में यहेजकेल के दर्शन की पूर्ति देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

यीशु परमेश्वर के लोगों के चित्रण के अनुरूप कार्य कर रहे थे, जैसा कि यहेजकेल के अध्याय 37 में दिया गया है। और फिर नए नियम में कहीं और एक और संकेत प्रतीत होता है। पौलुस अपनी चिंता व्यक्त करता है कि उसने अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान जिन यहूदी आराधनालयों का दौरा किया था, वहाँ उसे अपने ईसाई सुसमाचार का विरोध मिला था।

यदि उसके जैसे कट्टर यहूदी ने यीशु को अपेक्षित मसीहा के रूप में अपना विश्वास रखा था, तो यहूदी मण्डली ने ऐसा करने के लिए जल्दबाजी क्यों नहीं की? और पौलुस ने अपने विशेष आह्वान में इसका स्पष्टीकरण पाया, वास्तव में, अन्यजातियों के लिए एक मिशनरी होने के लिए। यीशु को यहूदियों द्वारा अस्वीकार करने से अन्यजातियों को ईसाई बनने का अवसर मिला, विशेष रूप से अन्यजातियों के तथाकथित ईश्वर-भक्तों को जो नियमित रूप से आराधनालय की पूजा में भाग लेते थे। अंततः, पौलुस ने रोमियों 9-11 में कहा कि जब अन्यजातियों तक पहुँचा गया और उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो यहूदियों की बारी फिर से सुसमाचार सुनने और अब अन्यजातियों के धर्मांतरण की नकल करने की होगी।

यहूदियों को अन्यजातियों के धर्म परिवर्तन से ईर्ष्या होगी। प्रेरित ने जैतून के पेड़ के रूपक का उपयोग किया जो परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा है। उस समय, यहूदी शाखाओं को काट दिया गया था ताकि जैतून के पेड़ में अन्यजातियों की शाखाओं को कलम लगाने के लिए जगह बनाई जा सके।

लेकिन एक दिन, पॉल ने जोर देकर कहा, स्वाभाविक यहूदी शाखाओं को परमेश्वर के लोगों के समुदाय में वापस जोड़ दिया जाएगा। और उसने रोमियों 11-15 में क्या कहा? यदि यहूदियों को अस्वीकार करने का अर्थ गैर-यहूदी दुनिया के साथ मेल-मिलाप है, तो उनकी स्वीकृति क्या होगी, सिवाय मृतकों में से जीवन के? मृतकों में से जीवन। मुझे लगता है कि पॉल के मन में यहेजकेल 1-14 था और उसने यहेजकेल के दर्शन को अपने दिल में एक संकेत के रूप में रखा, एक आश्वासन के रूप में कि एक दिन उसके साथी यहूदी प्रकाश देखेंगे और यीशु का पक्ष लेंगे, उसे अपना मसीहा, ईश्वर-प्रदत्त मसीहा मानेंगे।

खैर, अभी हमने इस दर्शन को समाप्त नहीं किया है क्योंकि हमें श्लोक 11-14 में व्याख्या पर वापस जाना है। नश्वर, ये हड्डियाँ इस्राएल के पूरे घराने की हैं। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, और हमारी आशा खो गई है।

हम पूरी तरह से कट गए हैं। इसलिए, भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा, तुम्हें तुम्हारी कब्रों से निकालूँगा, और मैं तुम्हें इस्राएल की भूमि पर वापस ले आऊँगा। और हे मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों से निकालूँगा, तब तुम जान लोगे कि मैं प्रभु हूँ।

मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूँगा और तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊँगा। तब तुम जानोगे कि मैं, प्रभु, बोला हूँ और कार्य करूँगा, प्रभु कहते हैं। और सबसे पहले, परमेश्वर अपने लोगों के विलाप को स्वीकार करता है और यहाँ वह उनकी निराशा में उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है।

खैर, यह कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन फिर भी, उस विलाप का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। और वे वास्तव में यहाँ मातृभूमि से दूर निर्वासन में मृत के समान हैं। लेकिन अब भजन संहिता की पुस्तक का संदेश निर्वासन की स्थिति पर लागू होता है क्योंकि हम अभी कह रहे थे कि भजन संहिता में विलाप करने वाली प्रार्थनाएँ संकट की मृत्यु-जैसी स्थितियों की शिकायत करती हैं, और उनका मानना है कि परमेश्वर संकट से मुक्ति दिलाएगा और जीवन की नवीनता प्रदान करेगा।

अधोलोक से ऊपर उठाया है। आपने मुझे जीवन दिया है।

परमेश्वर निर्वासितों के लिए ऐसा कर सकता है, उनके निराशाजनक विलाप को लेकर और निर्वासन में उनकी मृत्यु जैसी स्थिति को उलटकर उन्हें वापस मातृभूमि में रहने के लिए ले जाकर। इसलिए पुनरुत्थान भूमि पर वापस जाने और परमेश्वर से नई और महत्वपूर्ण आशीषों का आनंद लेने के लिए बचत के उलटफेर का एक रूपक है । और अब, निर्वासन को कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है।

मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों से बाहर निकालूँगा। यह भजनों की भाषा के ज़्यादा अनुरूप है, जो युद्ध के मैदान की दृष्टि की अपनी तस्वीर के बजाय मृत लोगों की बात करता है। अब, हम ज़्यादा भजन-जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

लेकिन संदेश वही है: परमेश्वर नया जीवन दे सकता है जब वह लोगों में अपनी आत्मा डालता है। अध्याय 36 का संदेश दोहराया गया है: वह नई आत्मा मेरी आत्मा होगी, 36 में कहा गया है। और इसलिए यह सांस या हवा या आत्मा मेरी आत्मा होगी।

और हमें यह जानना होगा कि, जैसा कि मैंने नए RSV में वैकल्पिक अनुवाद देकर करने की कोशिश की है, जब यह सांस कहता है, तो हमें यह जानना होगा कि वही हिब्रू शब्द शामिल है। हमें यह भी जानना होगा कि वही वादा 36 और पद 27 में नई आत्मा के बारे में दिया गया था, जो वास्तव में, ईश्वर होगा, ईश्वर की आत्मा का उपहार। और इसलिए, यहाँ ईश्वर की आत्मा का यह उपहार यहाँ पद में भूमि पर वापसी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अध्याय 37 में था।

हम आगे बढ़ते हैं, और अध्याय 37 का शेष भाग एक नई साहित्यिक इकाई की तरह लगता है। वास्तव में, यह प्रभु के वचन से शुरू होता है जो मेरे पास आया। लेकिन यह स्पष्ट रूप से अनुक्रम में है क्योंकि, दर्शन से, हम प्रतीकात्मक कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं।

और इसलिए, इस आंदोलन में एक समग्र साहित्यिक इकाई है। और इस बिंदु पर अध्याय के दो हिस्से एक साथ बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। यहेजकेल को एक प्रतीकात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

पुस्तक में पहले भी कई प्रतीकात्मक क्रियाएँ की गई हैं, और वे सभी नकारात्मक थीं। लेकिन यह एकमात्र ऐसी क्रिया है जो सकारात्मक है। उसे दो छड़ियाँ लेनी हैं, उन पर लिखना है, और उन्हें अपने हाथ में एक साथ पकड़ना है।

अब, मैं इन दो छड़ियों की प्रतिकृतियाँ साथ लाया हूँ, और ये यहाँ हैं। यह उनमें से एक है, और इस पर यहूदा आदि लिखा है। यह दक्षिणी राज्य का प्रतीक है।

यहूदा और दक्षिणी राज्य में यहूदा से जुड़ी अन्य जनजातियाँ। लेकिन फिर एक और छड़ी थी, और उसने उस पर यूसुफ़ जैसा कुछ लिखा, इत्यादि। अब, यूसुफ़ उत्पत्ति में दो जनजातियों का नाम था।

यूसुफ के दो बेटे थे, एप्रैम और मनश्शे, और वे उत्तरी राज्य के दो सबसे बड़े कबीलों, एप्रैम और मनश्शे के पूर्वज थे। और इसलिए यह उत्तरी राज्य के लिए खड़ा है। लंबे समय से विभाजित, लंबे समय से असंबद्ध, और उत्तरी राज्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका था।

लेकिन यहेजकेल को जो करने के लिए कहा गया है वह यह है कि वह उन्हें अपने हाथ में एक साथ पकड़े और वे एक ही छड़ी की तरह दिखें। लेकिन वे वास्तव में एक ही छड़ी की तरह दिखती हैं। वे अभी भी दो छड़ियाँ हैं क्योंकि श्लोक 20 में अभी भी छड़ियों, अलग-अलग छड़ियों का उल्लेख है।

लेकिन वे वहां हैं। लेकिन अब वे एक जैसे दिखते हैं और यही प्रतीकात्मक कार्रवाई का मुद्दा है। उत्तर और दक्षिण का पुनर्मिलन।

यिर्मयाह ने इस तरह से दृढ़ता से बात की थी, और यहेजकेल ने भी यही कहा था—उत्तर के विरुद्ध दक्षिण के बजाय पुराने बारह जनजातियों का यह आदर्श। और इसलिए स्पष्ट रूप से, यहेजकेल को सार्वजनिक रूप से यह प्रतीकात्मक कार्य करना था।

हमें ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन प्रतीकात्मक कार्रवाई का सार यही है। वह जो कहना चाहता था, उसमें ध्यान आकर्षित करेगा और रुचि जगाएगा। जैसा कि हमने कहा है, प्रतीकात्मक कार्रवाई एक पुनर्मिलित इज़राइल, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के एक साथ आने का एक अधिनियमित रूपक था।

तो, हमने एक बार फिर पुराने आदर्श को महसूस किया। और फिर श्लोक 21 और 22 की शुरुआत में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। फिर उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, मैं इस्राएल के लोगों को उन राष्ट्रों से ले लूँगा जिनके बीच वे चले गए हैं और उन्हें हर दिशा से इकट्ठा करके उनके अपने देश में ले आऊँगा।

मैं उन्हें इस्राएल के पहाड़ों पर एक राष्ट्र बनाऊँगा, और एक राजा उन पर राजा होगा। वे फिर कभी दो राष्ट्र नहीं होंगे, और वे फिर कभी दो राज्यों में विभाजित नहीं होंगे। और यहाँ हमारे पास एक और विचार आ रहा है।

हाँ, दो छड़ियाँ एक हो जाती हैं और इस तरह परमेश्वर के अधीन एक राष्ट्र बन जाता है। यह पहला अर्थ है। लेकिन राजा और राज्य का उल्लेख, यह कुछ नया है।

और यहाँ जो हो रहा है, वह यह है कि इस परिणामी छड़ी की एक और व्याख्या है। यह एक स्मरण है, यह एक राजदंड का प्रतीकात्मक अहसास या अधिनियमन है, एक शाही राजदंड जैसा कि एक राजा धारण करता है। और इसलिए, एक राजा एक राजदंड धारण करता है और एक राज्य पर शासन करता है।

और इसलिए, ऐसा लगता है कि यह इस तरह से है कि आप आसानी से एक राष्ट्र से दूसरे राजा के पास जा सकते हैं। निहितार्थ इस छड़ी के लिए एक और अर्थ है जो वास्तव में एक शाही राजदंड, एक शाही कार्यालय का प्रतीक है। अब, इज़राइल में राजा के पारंपरिक कर्तव्यों में से एक लोगों की पूजा और जीवन शैली का संरक्षक होना था।

और इसलिए, श्लोक 23 में यह कहा गया है कि इस एक राजा के अधीन, उनके जीने के तरीके का विनियमन होगा, उचित तरीके से जीना होगा। श्लोक 23, वे फिर कभी अपनी मूर्तियों और अपनी घृणित वस्तुओं या अपने किसी भी अपराध से खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। और इस एक राष्ट्र और एक राजा के माध्यम से, मैं उन्हें उन सभी धर्मत्यागों से बचाऊंगा जिनमें वे गिर गए हैं और उन्हें शुद्ध करूंगा।

और यह इस राजा के काम के माध्यम से है जो अच्छी सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा कि वास्तव में निर्वासितों द्वारा भूमि पर वापस जाने पर व्यवस्थित और अच्छा जीवन जिया जाएगा। और इसलिए, लोगों की पूजा और जीवन के तरीके के संरक्षक के रूप में, इस्राएल के पापपूर्ण तरीके अतीत की बात हो जाएंगे। ईश्वर और लोगों के बीच आने वाला सामंजस्य दो-तरफा वाचा सूत्र की प्राप्ति लाएगा।

और यह पद 23 के अंत में यह भी कह सकता है, तब वे मेरे लोग होंगे, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर और उसके अपने लोगों, इस्राएल के बीच के रिश्ते के उस वाचा के आदर्श का यह अद्भुत और परिपूर्ण अहसास होना चाहिए। हमने हाल ही में 36 से 28 में उस वाचा सूत्र को पढ़ा है।

तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। इसलिए, जब हम अध्याय 37 में इस पर आते हैं, तो यह वास्तव में, 36 में हमारे पास जो कुछ था, उसकी याद दिलाता है। और 36 और 37 के बीच अन्य समानताएँ भी हैं।

दूसरा भाग, अगर हम पद 24 के दूसरे भाग को देखें, तो वे मेरे नियमों का पालन करेंगे और मेरी विधियों का पालन करने में सावधान रहेंगे। हमें यह उपहार, नई आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के उपहार के परिणामस्वरूप मिला था। पद 27, मैं तुम्हें अपनी विधियों का पालन करवाऊंगा और मेरी विधियों का पालन करने में सावधान रहूंगा।

और फिर दो, श्लोक 25 में, वे उस देश में रहेंगे। खैर, यह, निश्चित रूप से, हमने पहले श्लोक 36 और श्लोक 28 में पढ़ा था, तुम उस देश में रहोगे जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था। और यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि हमें 36 की ये प्रतिध्वनियाँ 37 में मिलती हैं।

और इसलिए, मेरा सुझाव है कि यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि एक राष्ट्र की प्रतीकात्मक कार्रवाई और, उससे भी अधिक, शाही राजदंड का मतलब अध्याय 37 के अंत में उन छंदों का खुलासा करना है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 37 में पहले के उस दर्शन को देखते हुए हमने 36 के साथ लिंक की ओर ध्यान आकर्षित किया था मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा डालूँगा, एक नई आत्मा मैं तुम्हारे भीतर डालूँगा। यह 37 में रूपक और दूरदर्शी रूप में साकार हो रहा है।

तो, जिस तरह से 37 का पहला भाग टिप्पणी करना चाहता है और अध्याय 36 में जो सामग्री है, उसे और अधिक स्पष्ट करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, मैं कह रहा हूँ कि 36 और 37 के बीच एक जैविक एकता है, और यही कारण है कि हमें दोनों अध्यायों में सामग्री की पुनरावृत्ति मिल रही है। अब, अंत में, 25 से 28 तक।

वे उस देश में रहेंगे जो मैंने अपने सेवक याकूब को दिया था, जिसमें तुम्हारे पूर्वज रहते थे। वे और उनके बच्चे और उनके पोते-पोतियाँ हमेशा वहाँ रहेंगे। और मेरा सेवक दाऊद हमेशा उनका राजकुमार रहेगा।

मैं उनके साथ शांति की वाचा बाँधूँगा। यह उनके साथ एक सदा की वाचा होगी और मैं उन्हें आशीर्वाद दूँगा और उनकी संख्या बढ़ाऊँगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा के लिए स्थापित करूँगा। मेरा निवास उनके साथ रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊँगा और वे मेरे लोग होंगे।

तब राष्ट्र जान लेगा कि मैं, यहोवा, इस्राएल को पवित्र करता हूँ, जब मेरा पवित्रस्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा। क्या आपने उस शब्द पर ध्यान दिया है जो बार-बार आ रहा है? सदा, सदा, सदा। और यह श्लोक 26 में मेल खाता है।

यह हिब्रू में भी ऐसा ही है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं। शाश्वत वाचा। हमेशा के लिए रहने वाली वाचा।

और इसलिए वहाँ यह जोर दिया गया है और कीवर्ड इससे संबंधित हैं। हमेशा या अनंत काल की प्रतिज्ञाओं की एक श्रृंखला। भूमि में रहना, एक दाऊद वंश का होना, एक अनंत वाचा का आनंद लेना और हमेशा के लिए परमेश्वर के नए पवित्रस्थान में आराधना करना।

इन भविष्य के आदर्शों को उस दो-तरफा वाचा सूत्र की पूर्ति के रूप में सराहा जाता है: मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। लेकिन इन अंतिम कुछ आयतों के बारे में हमें कुछ और भी जानना चाहिए क्योंकि वे उस एजेंडे को निर्धारित करते हैं जिसे हम अंततः अध्याय 40 से 48 में पढ़ेंगे।

मंदिर, वाचा, राजा और भूमि का यह उल्लेख इन सभी वस्तुओं को अध्याय 40 से 48 में विस्तार से उठाया जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी। और इसलिए, हम कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से हम एक छोटा सा पूर्वावलोकन प्राप्त कर रहे हैं। हम एक नए दर्शन की ओर बढ़ेंगे जो उन्हें कल्पनाशील और दूरदर्शी तरीकों से चित्रित करेगा।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 40 से 48 का एजेंडा आगे आने वाली सामग्री की तैयारी के तौर पर तय किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं, अच्छा, 38 और 39 के बारे में क्या ख्याल है? खैर, ये वो अध्याय हैं जिन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 19 है, इस्राएल के फिर से उठने का दर्शन, एक राजा के साथ एक लोगों का संकेत। यहेजकेल 37:1-28।