**डॉ. डेविड एल. मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी,
सत्र 18, द न्यू एक्सोडस, भाग 1**

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह न्यू एक्सोडस, भाग 1 पर सत्र 18 है।

अगले कुछ खंडों में, मैं जिस चीज़ पर नज़र डालना चाहता हूँ, वह है बाइबल के धर्मशास्त्रीय विषय और न्यू एक्सोडस या दूसरे एक्सोडस के न्यू टेस्टामेंट धर्मशास्त्रीय विषय।

आम तौर पर, आप उस शब्दावली को देखेंगे, लेकिन यह एक ही चीज़ को संदर्भित करता है। कभी-कभी, दूसरा पलायन एक से अधिक या दो से अधिक का संकेत दे सकता है, लेकिन नया पलायन और दूसरा पलायन दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण धार्मिक विषय को पकड़ते हैं जिसे हम नए नियम में विकसित पाते हैं, जिसमें पुराने नियम की जड़ें भी हैं। फिर मैं जो करना चाहता हूँ वह पुराने नियम में निर्गमन के मूल भाव को बहुत संक्षेप में देखना है।

हम मिस्र से मूल पलायन के रूप में पलायन के मूल भाव को देखेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरह बहुत संक्षेप में विकसित किया गया। लेकिन फिर यह पुराने नियम में पहले से ही दूसरे या नए पलायन के लिए एक मॉडल या पैटर्न कैसे बन गया? फिर हम देखेंगे कि यह कैसे नए नियम की समझ के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है कि यीशु परमेश्वर के लोगों की ओर से एक नया पलायन पूरा करने के लिए आ रहे हैं।

अब, नए निर्गमन या दूसरे निर्गमन के विषय पर उद्धार और छुटकारे के विषय के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है, ऐसे विषय जिन पर हम बाद में बात करेंगे और जिन पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने इसे यहाँ शामिल करना इसलिए चुना है क्योंकि इसका संबंध उन कई विषयों से भी है जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका भूमि से घनिष्ठ संबंध है, यही वह कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला था।

इसका एक कारण उन्हें उस भूमि पर लाना था जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम और कुलपिताओं से किया था, जिसकी शुरुआत उत्पत्ति 12 से होती है। नए निर्गमन का विषय परमेश्वर के लोगों से संबंधित है। इसका संबंध परमेश्वर के पुत्र और उसके लोगों के रूप में इस्राएल से है, जिन्हें अब परमेश्वर छुड़ाएगा और मुक्ति देगा।

इसका सम्बन्ध वाचा के विषय से है। परमेश्वर अपने लोगों को उस वाचा के आधार पर बचाता है जो उसने अब्राहम के साथ उन्हें भूमि पर लाने के लिए की थी, अपने लोगों के साथ अपने रिश्ते के आधार पर, कि वे उसके पुत्र हैं। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और वाचा का रिश्ता स्थापित करेगा।

यह परमेश्वर के राज्य के विषय से संबंधित है। यह मंदिर के विषय से संबंधित है क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालकर उन्हें अपने साथ एक रिश्ते में लाने का इरादा किया था जहाँ वह उनके साथ रहेगा, जहाँ वह उनके बीच अपना पवित्र स्थान स्थापित करेगा। इसलिए , नया पलायन और पलायन इनमें से कई विषयों से संबंधित हैं।

इसलिए, मैंने यहाँ उन कुछ अन्य विषयों के संबंध में इस पर चर्चा करने का विकल्प चुना है, जिन पर हमने विचार किया है और जिन्हें हमने विकसित किया है। फिर से, मैं केवल पलायन के बारे में संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मिस्र से मूल पलायन, और फिर हम एक नए पलायन की भविष्यवाणी के वादों पर विचार करेंगे।

हालाँकि, पलायन को इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आधारभूत घटना के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन पलायन की घटना को समझने के लिए, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम पीछे जाएँ, जैसा कि हमने चर्चा की गई हर चीज़ में देखा है, मूल सृष्टि के वृत्तांत तक, और वह है आदम और हव्वा की कहानी। हमने देखा कि कैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर के लोगों के रूप में, उसकी छवि के वाहक के रूप में बनाया गया था, और उन्हें सृष्टि, सृष्टि की भूमि, ईडन के बगीचे में रखा गया था।

और उन्हें परमेश्वर के स्वरूप के रूप में, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जवाब देना था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, सृष्टि के सभी भागों पर उसके शासन को फैलाना था, परमेश्वर के प्रतिनिधि बनना था। लेकिन हमने देखा कि मानवीय पाप के कारण, आदम और हव्वा की अवज्ञा और परमेश्वर, उनके निर्माता के विरुद्ध विद्रोह के कारण, उन्हें बगीचे से निर्वासित कर दिया गया, उन्हें भूमि से और परमेश्वर की उपस्थिति से निर्वासित कर दिया गया। फिर यह सवाल उठता है कि परमेश्वर उन्हें अपने साथ एक रिश्ते में कैसे बहाल करेगा, ताकि वे उसके लोग बनें, और उसका उद्देश्य पूरा करें। लेकिन वह उन्हें भूमि पर वापस कैसे लाएगा, उस भूमि के अनुग्रहपूर्ण उपहार पर वापस कैसे लाएगा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जहाँ परमेश्वर उनके बीच निवास करेगा? परमेश्वर ऐसा कैसे करने जा रहा है? जैसा कि हमने उत्पत्ति अध्याय 12 में देखा, परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, और परमेश्वर के चुनाव के माध्यम से, परमेश्वर के चुनाव के माध्यम से, वह अब्राहम को सृष्टि और मानवता के लिए अपने इरादे को बहाल करने के लिए काम करना शुरू करने के लिए चुनता है।

और अब्राहम के माध्यम से, परमेश्वर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेगा, और अंततः, दुनिया के सभी राष्ट्र धन्य हो जाएँगे। फिर भी, हमने देखा कि यदि आप कहानी का अनुसरण करते हैं, तो जब तक आप उत्पत्ति के अंत तक पहुँचते हैं, तब तक इस्राएल एक तरह से निर्वासन में समाप्त हो जाता है, या कम से कम वे मिस्र में एक विदेशी देश में समाप्त हो जाते हैं, जहाँ वे मिस्रियों के बंधन और दासता में हैं। फिर भी सवाल बना रहता है: परमेश्वर उन्हें उस देश में कैसे लाएगा जिसका वादा उसने अब्राहम से किया था? परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ एक रिश्ते में कैसे बहाल करेगा, एक वाचा संबंध में प्रवेश करेगा, और उनके बीच उस देश में निवास करेगा जिसका वादा उसने उनसे किया था? यह फिर हमें निर्गमन की घटना पर ले आता है।

निर्गमन वह घटना है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से मुक्त करता है और उन्हें एक विदेशी राष्ट्र के उत्पीड़न और दासता से बचाता है। और परमेश्वर द्वारा इस्राएल को मिस्रियों से मुक्त करना उसके लोगों के साथ वाचा के रिश्ते के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। फिर से, वह उनका परमेश्वर होगा, और वे उसके लोग होंगे।

निर्गमन अध्याय 4 में कहा गया है कि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर का पुत्र है, और फिर परमेश्वर उन्हें बचाने और अपने लोगों के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करने का इरादा रखता है, साथ ही उनके बीच अपना पवित्र स्थान और निवास स्थापित करना चाहता है। इसलिए, निर्गमन 15 के श्लोक 17 और 18 पर ध्यान दें । मूसा द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के बाद, लाल सागर के पार, वे जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं।

लाल सागर पार करने के बाद, हम निर्गमन 15 में मूसा द्वारा गाए गए गीत को पढ़ते हैं, और यह 17 और 18 में इस संदर्भ के साथ समाप्त होता है जिसे हमने मंदिर और परमेश्वर के लोगों के संबंध में पढ़ा है। आप उन्हें लाएंगे, यानी इस्राएल का राष्ट्र, आप उन्हें लाएंगे और उन्हें रोपेंगे, दिलचस्प बात यह है कि अदन की वाटिका की भाषा पर ध्यान दें, आपकी विरासत के पहाड़ पर, वह स्थान जहाँ प्रभु आपके निवास के लिए, पवित्र स्थान बनाएगा, प्रभु, आपके हाथ स्थापित हैं, प्रभु हमेशा और हमेशा के लिए शासन करते हैं। तो, निर्गमन का लक्ष्य यह है कि परमेश्वर उनके बीच निवास करेगा, अपना निवास, अपना पवित्र स्थान स्थापित करेगा, और परमेश्वर हमेशा के लिए शासन करेगा।

इसलिए, जैसा कि हमने कहा, निर्गमन उन विषयों, या मंदिर के विषयों, परमेश्वर के राज्य के विषयों, और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों पर शासन करने से संबंधित है। अब, जब हम निर्गमन की घटना के उत्पत्ति में विवरण को देखते हैं, तो उत्पत्ति की शुरुआत मूसा को परमेश्वर के चुने हुए उद्धारकर्ता के रूप में बुलाए जाने से होती है। यह मूसा के माध्यम से है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ अपनी वाचा की पूर्ति में, उत्पत्ति 1 और 2 में अपने लोगों के लिए अपने इरादे की पूर्ति में अपने लोगों को बचाएगा। परमेश्वर अब अपने लोगों को बचाएगा, और ऐसा करने के लिए मूसा उसका चुना हुआ सेवक है। लेकिन जब हम परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का नेतृत्व करने से पहले निर्गमन के विवरण को पढ़ते हैं, तो मैं केवल कुछ विषयों को उजागर करना चाहता हूँ क्योंकि वे महत्वपूर्ण हो जाएँगे, खासकर इस बात के लिए कि हम इस विषय को पुराने नियम के बाकी हिस्सों में कैसे विकसित होते हुए देखते हैं, लेकिन नए नियम में भी।

जैसा कि आपको याद होगा, निर्गमन की कहानी में 10 विपत्तियाँ हैं जो ईश्वर मिस्र पर लाता है, और इन विपत्तियों से इस्राएल को बचाते हुए, आपको बहुत जल्दी ऐसी विपत्तियाँ याद आती हैं जैसे कि भूमि पर अंधकार और मेंढक और पानी का रक्त लाल हो जाना, और मच्छर, और टिड्डे, और घाव, और भूमि का अंधकारमय हो जाना। वे 10 विपत्तियाँ, कुछ चीजें, नंबर एक शायद स्पष्ट रूप से मिस्र के देवताओं पर न्याय के रूप में देखी जा सकती हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक विपत्ति न केवल मिस्रियों पर बल्कि उनके देवताओं पर भी हमला है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उनके देवता पागल हो गए हैं, उनके देवता नियंत्रण से बाहर हैं, उनके देवता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा, हमें संभवतः इन विपत्तियों को एक प्रकार के विनाश के विषय के रूप में समझना चाहिए, दिलचस्प बात यह है कि अंतर-नियम संबंधी कार्यों में से एक, विजडम नामक एक पुस्तक, वास्तव में निर्गमन को एक प्रकार के सृजन के रूप में वर्णित करती है, चीजों का पुनर्निर्माण, और इसलिए हमें संभवतः 10 विपत्तियों को एक प्रकार के विनाश के रूप में देखना चाहिए , भूमि पर पूर्व सृजन और उस पर शासन करने वाले देवताओं पर एक निर्णय, एक नए लोगों के निर्माण की तैयारी में, लोगों को मिस्र के हाथों से बचाने और मुक्ति दिलाने की तैयारी में।

इसलिए, मिस्र और भूमि के देवताओं पर न्याय लाने में 10 विपत्तियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कि ईश्वर के प्रस्थान की तैयारी में एक तरह का विनाश का प्रतीक है। ध्यान आकर्षित करने वाली दूसरी बात यह है कि निर्गमन को एक मुक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, और वह यह है कि, ईश्वर मुक्ति दे रहा है, ईश्वर अपने लोगों को विदेशी उत्पीड़न से मुक्त या मुक्त कर रहा है, और यह एक महत्वपूर्ण मॉडल बन जाएगा, यह पुराने नियम में और नए नियम में मुक्ति की अवधारणा के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाएगा। जब हम उद्धार के बाइबिल-धर्मशास्त्रीय नए नियम के विषय से निपटेंगे, तो हम मुक्ति के विषय पर अधिक विशेष रूप से विचार करेंगे, लेकिन हम निर्गमन के संबंध में इस चर्चा के दौरान कई बार इसका उल्लेख करेंगे।

इसलिए, निर्गमन को मुक्ति, मुक्ति, परमेश्वर के लोगों को बंधन से मुक्त करने के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, लोगों को उत्पीड़न के तहत बंधन में समझा जाता है, और फिर निर्गमन एक मुक्ति या मोचन है, लोगों को बंधन में उनकी स्थिति से मुक्त करना, विशेष रूप से यहाँ, एक विदेशी उत्पीड़क और एक विदेशी शासक के बंधन में। इसलिए, ध्यान रखें कि निर्गमन का विषय मुक्ति और लोगों की मुक्ति है।

अब, हम निर्गमन के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से उन उद्देश्यों में दिलचस्पी रखता हूँ जिन्हें नए नियम में विकसित किया जाएगा। निर्गमन के बारे में कहने वाली आखिरी बात यह है कि यह इतिहास में परमेश्वर के शक्तिशाली और शक्तिशाली कार्यों का प्रतीक है और एक तरह से यह उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए, हमने पहले इस तथ्य के बारे में बात की है कि बाइबिल धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से इतिहास में निहित है।

यह केवल साहित्यिक नहीं है, बल्कि बाइबल का धर्मशास्त्र परमेश्वर के ऐतिहासिक कार्यों, उसके लोगों की ओर से उसके छुटकारे के ऐतिहासिक कार्यों में निहित है। यह इतिहास के संदर्भ में अपने लोगों को बचाने और मुक्त करने के लिए परमेश्वर द्वारा इतिहास पर आक्रमण करने के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है, जब वे एक विदेशी राष्ट्र द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे थे। और परमेश्वर, अपने लोगों के साथ अपनी वाचा को याद करते हुए, अपने लोगों को बचाकर अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कृपापूर्वक पहल करने के लिए इतिहास में हस्तक्षेप करता है।

और वैसे, एक तरह से अलग, हमने बाइबल के धर्मशास्त्रीय विषय के रूप में परमेश्वर के विषय पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की है, और न ही हम विशेष रूप से करेंगे, लेकिन उम्मीद है, आपने महसूस किया होगा कि परमेश्वर का विषय वस्तुतः हर उस चीज़ का आधार है जो हमने तब कही है जब हम परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के साथ की गई वाचा जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। हमने जिस किसी चीज़ के बारे में बात की है, वह परमेश्वर के अस्तित्व को मानती है। यह परमेश्वर की पहल, उसके अनुग्रहपूर्ण कार्य, उसकी शक्ति, उसका राजत्व, उसका प्रभुत्व, उसकी रचनात्मक पहल और शक्ति, और अपने लोगों के साथ रहने के उसके इरादे को मानती है।

हम जो कुछ भी देखते हैं, वह यह मानकर चलता है कि इसके मूल में स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इतिहास में कार्य कर रहा है और अपने लोगों को पीड़ा और उत्पीड़न से बचाने और उन्हें छुड़ाने के लिए हस्तक्षेप करके अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करने की पहल कर रहा है। इस वजह से, पलायन संभवतः परमेश्वर के लोगों की पहचान करने वाला आधारभूत कार्य बन जाता है।

यह वह कार्य बन जाता है जो उनकी पहचान के लिए आधार बन जाता है। ईश्वर के लोगों के रूप में और वे कौन हैं, इसके लिए। मुझे लगता है कि जो चीज इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है, वह है पलायन।

पलायन और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कार्य करने, इतिहास में हस्तक्षेप करने के ऐतिहासिक विवरण को पढ़ने के बाद, पुराने नियम के बाकी हिस्सों में , हम पाते हैं कि पलायन परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की ओर से कार्य करने, अपने लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा शक्तिशाली उद्धार के लिए एक प्रतिमान बन गया है। और हम अक्सर पुराने नियम में आदेश पाते हैं कि पलायन को बार-बार याद किया जाना चाहिए। यह अक्सर परमेश्वर के अन्य कार्यों या लोगों की प्रतिक्रिया के लिए भी आधार बन जाता है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, कुछ अध्याय बाद में, निर्गमन 15 और मूसा के गीत के बाद, कुछ अध्याय बाद में हम पाते हैं कि परमेश्वर अब, लाल सागर के माध्यम से लोगों की अगुआई करने और जंगल के माध्यम से उनके मार्ग की यात्रा करने के बाद, परमेश्वर अब मूसा के माध्यम से अपने वाचा संबंध की स्थापना के माध्यम से शुरू करता है, जिसे हम अक्सर इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार, मूसा की वाचा या पुरानी वाचा कहते हैं। अध्याय 20 में, परमेश्वर अब अपने लोगों को पालन करने के लिए अपनी आज्ञाएँ और अपनी वाचा के संबंध की शर्तें प्रदान करना शुरू करेगा। निर्गमन का अध्याय 20 दस आज्ञाओं वाला प्रसिद्ध खंड है, जो एक तरह से परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को दी गई आज्ञाओं का आधार बनता है।

लेकिन आयत 1 और 2 पर ध्यान दें। और परमेश्वर ने ये सभी शब्द कहे। यह अध्याय 20 का बाकी हिस्सा होगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र से, गुलामी की भूमि से बाहर लाया।

फिर, आगे जो होगा वह दस आज्ञाएँ होंगी। मेरे सामने तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तुम अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाओगे।

तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का दुरुपयोग मत करो। सब्त का दिन याद रखो , वगैरह, वगैरह। अब, इस बारे में जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देने से पहले, निर्गमन में उद्धार के अपने अनुग्रहपूर्ण कार्य को आधार बनाता है।

इसलिए, परमेश्वर अपने लोगों को किसी तरह से उसके सामने प्रदर्शन करने और किसी तरह से उसका अनुग्रह अर्जित करने और उसके योग्य होने के लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि वह अपने आदेशों को उद्धार के अपने पिछले अनुग्रहपूर्ण कार्य पर आधारित करता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि निर्गमन तब उन आदेशों का आधार बनता है जो परमेश्वर अब अपने लोगों को देता है जब वह उनके साथ वाचा संबंध में प्रवेश करता है। एक अन्य पाठ, फिर से, केवल 1 राजा 8 और पद 51 में परमेश्वर के लोगों के लिए निर्गमन की घटना के महत्व को दर्शाता है।

पुनः, मैं केवल पाठों का एक नमूना दे रहा हूँ। 1 राजा 8 और पद 51, मैं वापस जाऊँगा और 50 पढ़ूँगा। और अपने लोगों को जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, क्षमा कर, उनके द्वारा तुम्हारे विरुद्ध किए गए सभी अपराधों को क्षमा कर, और उनके बंदी बनाने वालों को उन पर दया करने के लिए विवश कर, क्योंकि वे तुम्हारे लोग और तुम्हारी विरासत हैं, जिन्हें तुम मिस्र से उस लोहे की भट्ठी से बाहर लाए हो।

इसलिए, सुलैमान द्वारा परमेश्वर से अपने लोगों को क्षमा करने का आह्वान इस तथ्य पर आधारित है कि वे उसके लोग हैं जिन्हें उसने मिस्र से दासता से मुक्त किया है। व्यवस्थाविवरण अध्याय 26 और पद 8. मैं वापस जाकर पद 6 पढ़ूंगा। लेकिन मिस्रियों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और हमें कष्ट दिया, हमें कठोर श्रम के अधीन किया। तब हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने हमारी आवाज सुनी और हमारे दुख, परिश्रम और उत्पीड़न को देखा।

इसलिए, प्रभु ने हमें मिस्र से बाहर निकाला, एक शक्तिशाली हाथ और एक बढ़ाई हुई भुजा के साथ, बड़े भय और चिह्नों और चमत्कारों के साथ। फिर, श्लोक 9 में, वह हमें इस स्थान पर लाया और हमें यह भूमि दी, एक ऐसी भूमि जो दूध और शहद से बहती है। इसलिए फिर से, निर्गमन को एक तरह की आधारभूत घटना के रूप में याद किया जाना चाहिए जो तब चरमोत्कर्ष पर ले जाती है जब परमेश्वर उन्हें उस भूमि पर ले जाता है जिसका वादा उसने अब्राहम से किया था, उत्पत्ति 12, जहाँ परमेश्वर ने उनके बीच निवास करने के लिए अपना पवित्र स्थान स्थापित किया।

अगर मैं अन्य कई ग्रंथों का उल्लेख करूँ, तो भजन संहिता में निर्गमन के उदाहरणों की भरमार है, जो परमेश्वर के लोगों के जीवन की आधारभूत घटना है और परमेश्वर के लोगों को मुक्ति दिलाने में परमेश्वर की महान शक्ति का प्रदर्शन है। तो फिर, यह कुछ ऐसा है जिसे उन्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए। इसलिए, भजन अध्याय 77 और श्लोक 11 में, मैं प्रभु के कार्यों को याद रखूँगा।

हाँ, मैं बहुत पहले के आपके चमत्कारों को याद रखूँगा। श्लोक 14, 15, और 16 तक, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपनी शक्तिशाली भुजा से लोगों के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं।

आप अपने लोगों, याकूब और यूसुफ के वंशजों को छुड़ाते हैं, जो निर्गमन का संदर्भ है, और मुक्ति की भाषा पर ध्यान दें। पानी ने आपको देखा, लाल सागर, भगवान, पानी ने आपको देखा और तड़प उठा। बहुत गहराई तक कंपन हुआ। तो फिर से, भजन निर्गमन में भगवान की शक्तिशाली शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।

उसी भजन की आयत 19 में लिखा है, "तेरा मार्ग समुद्र के बीच से होकर गया, तेरा मार्ग विशाल जल के बीच से होकर गया, यद्यपि तेरे पदचिह्न दिखाई नहीं दिए।" और फिर, आयत 20 में, तूने मूसा और हारून के हाथों से अपने लोगों को झुंड की तरह आगे बढ़ाया। अध्याय 78, ठीक अगला अध्याय, 78:12 और 13।

उसने मिस्र देश के सोअन क्षेत्र में उनके पूर्वजों के सामने चमत्कार किए। उसने समुद्र को विभाजित किया और उन्हें पार कराया। उसने पानी को दीवार की तरह खड़ा किया और फिर दिन में बादल के द्वारा और रात भर आग की रोशनी के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया।

तो, एक भजन जो परमेश्वर के महान कार्यों और उसके लोगों की ओर से किए गए कार्यों का वर्णन करता है। इनमें से कई भजन अक्सर एक सूची होते हैं, पुराने नियम का एक प्रकार का सर्वेक्षण, याद दिलाने की एक सूची कि परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर से कैसे कार्य किया है। आम तौर पर, आप उनमें निर्गमन का संदर्भ पाते हैं।

भजन 66 और श्लोक पांच और छह, आओ और देखो कि परमेश्वर ने क्या किया है, मानव जाति के लिए उसके अद्भुत कर्म। और यहाँ एक है, उसने समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया। वे पैदल ही पानी से होकर गुजरते हैं, आओ, हम उसमें आनन्द मनाएँ।

ध्यान दें, इनमें से ज़्यादातर भजनों में, समुद्र का सूख जाना ताकि लोग पार जा सकें, निर्गमन के वर्णन की एक मुख्य विशेषता बन जाता है। हम देखेंगे कि जब हम बाद में नए या दूसरे निर्गमन को देखना शुरू करेंगे तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अंत में, भजनों में एक और, भजन 105 और श्लोक 23 से शुरू होकर उसके बाद के श्लोक 23 तक।

फिर इस्राएल, फिर से, यह परमेश्वर का भजन है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि उसने अपने लोगों के साथ अपनी वाचा को याद किया है। और उसके अद्भुत कार्यों के कारण उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्हें लोगों को बताना चाहिए, स्तुति गाना चाहिए, और उसके अद्भुत कार्यों के बारे में बताना चाहिए, भजन 105 पद दो।

और फिर, श्लोक 23 से शुरू करते हुए, इस्राएल ने मिस्र में प्रवेश किया। याकूब हाम की भूमि में एक विदेशी के रूप में रहता था। प्रभु ने अपने लोगों को फलदायी बनाया।

उसने उन्हें उनके शत्रुओं के लिए बहुत अधिक संख्या में बनाया। उत्पत्ति 1, 26 और 27 में वापस लिंक पर ध्यान दें, जिनके दिलों को उसने अपने लोगों से नफरत करने के लिए बदल दिया, ताकि वे उसके सेवकों के खिलाफ़ षड्यंत्र रचें। उसने मूसा, अपने सेवक और हारून को भेजा, जिसे उसने चुना था।

वे उनके बीच चिन्ह दिखाते हैं, हाम के हाथ में उसके चमत्कार। उसने अंधकार भेजा और देश को अंधकारमय बना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके वचनों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। उसने उनके पानी को खून में बदल दिया, जिससे उनकी मछलियाँ मर गईं।

उनकी भूमि में मेंढकों की भरमार थी। विपत्तियों के सभी संदर्भों पर ध्यान दें। और फिर मैं श्लोक 36 पर जाऊँगा; फिर उसने भूमि के सभी ज्येष्ठ पुत्रों को, उनके पुरुषत्व के प्रथम फल को मार डाला।

वह इस्राएल को चाँदी और सोने से लदा हुआ बाहर ले आया। और उनके गोत्रों में से कोई भी नहीं डगमगाया। जब वे चले गए तो मिस्र खुश हुआ क्योंकि इस्राएल का भय उन पर छा गया था।

तो, इस भजन में निर्गमन को समर्पित स्थान की लंबाई पर ध्यान दें। लेकिन अगर हम एक और खंड पर जा सकते हैं, तो बस कुछ उदाहरण दें क्योंकि यह हमें नए निर्गमन के पुराने नियम के विकास को देखने के लिए तैयार करेगा। हम भविष्यसूचक पाठ भी पाते हैं जो निर्गमन को एक आधारभूत घटना के रूप में सर्वेक्षण या याद करते हैं, अपने लोगों की ओर से परमेश्वर के शक्तिशाली कार्य के रूप में।

तो, यिर्मयाह अध्याय 32 और पद 21। और यह यिर्मयाह की प्रार्थना और पद 21 के संदर्भ में है। मैं पीछे जाऊँगा और पद 20 पढ़ूँगा।

तूने मिस्र में चिन्ह और चमत्कार किए, जो विपत्तियों के समान हैं, और इस्राएल में आज तक सारी मानवजाति के बीच में उन्हें जारी रखा है, और तूने वह यश प्राप्त किया है जो आज भी तेरा है। तूने अपने लोगों इस्राएल को मिस्र से चिन्ह और चमत्कार करके बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बड़े भय के साथ निकाला। यशायाह अध्याय 11.

हम न केवल यिर्मयाह बल्कि यशायाह अध्याय 11 भी देखेंगे । यशायाह की पुस्तक संभवतः सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जब नए निर्गमन या दूसरे निर्गमन के विषय को विकसित करने की बात आती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अध्याय 11 और श्लोक 15 और 16 में, प्रभु मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा देगा।

वह अपना हाथ प्रचंड हवा से फरात नदी पर चलाएगा। वह उसे सात धाराओं में तोड़ देगा ताकि कोई भी चप्पल पहनकर पार कर सके। उसके लोगों के बचे हुए लोगों के लिए जो अश्शूर से बचे हैं, एक राजमार्ग होगा, जैसा कि इस्राएल के लिए था जब वे मिस्र से निकले थे।

तो, यशायाह 11 में पहले से ही ध्यान दें, हम पहले निर्गमन को देखना शुरू करते हैं जब वह कहता है, जैसा कि इस्राएल के लिए था जब वे मिस्र से आए थे, एक मॉडल के रूप में कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए फिर से कार्य करने जा रहा है। एक और उदाहरण होशे अध्याय 11, श्लोक एक होगा, मिस्र से बाहर, मैंने अपने बेटे को बुलाया। फिर से, यह संदर्भ में है।

हम मत्ती की पुस्तक में इसके उपयोग के संबंध में उस आयत को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। लेकिन होशे 11 में, हम उस आस-पास के भाग में फिर से पाते हैं, भविष्यवक्ता याद करता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस्राएल को अब मिस्र से बचाया या मुक्त किया गया।

तो स्पष्ट रूप से, और हम कई अन्य ग्रंथों को देख सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ का नमूना लेने की कोशिश की है। लेकिन बाद के इतिहास से, भजनों से और भविष्यवाणी के पाठ में, हम पाते हैं कि निर्गमन ने परमेश्वर द्वारा इसे छुड़ाने और अपने लोगों को बचाने में एक महत्वपूर्ण आधारभूत भूमिका निभाई है।

परमेश्वर ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य, अपनी फैली हुई भुजा के साथ, अपने लोगों को गुलामी और उत्पीड़न से बचाने और उन्हें अपने साथ एक वाचा के रिश्ते में लाने के लिए कार्य किया। अब, जैसा कि मैंने इन पर ध्यान दिया है, विशेष रूप से भविष्यवाणियों के ग्रंथों पर, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इन सभी ग्रंथों में मैंने निर्गमन की इस धारणा को देखा है कि कैसे परमेश्वर, अपने लोगों की ओर से परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों का प्रतिमान बन गया है, परमेश्वर के लोगों के रूप में इस्राएल की पहचान की आधारभूत घटना, जिसे उसने छुड़ाया और बचाया, एक नए या बड़े निर्गमन की भविष्यवाणी की अपेक्षाओं के लिए एक मॉडल या पैटर्न बन गया। इसलिए हम भविष्यवक्ताओं में जो चीजें पाते हैं उनमें से एक यह है कि परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के भविष्य के उद्धार का वर्णन करने के सबसे विशिष्ट तरीकों में से एक पहले के बाद एक दूसरे या नए या बड़े निर्गमन के रूप में है।

तो, इसे लगभग टाइपोलॉजी या सादृश्य की भाषा में उसी तरह समझा जा सकता है जिस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों, इस्राएल को उत्पीड़न और बंधन से बचाया और मुक्त किया। एक बार फिर, परमेश्वर अपने लोगों को उत्पीड़न और बंधन से मुक्त करेगा और फिर से बचाएगा, जो निर्वासन है। इसलिए, भविष्यवक्ता इस्राएल को निर्वासन में जाने या निर्वासन में जाने के बारे में संबोधित कर रहे हैं और अब उस निर्वासन की कल्पना करते हैं।

याद रखें जब उत्तरी राष्ट्र इज़राइल निर्वासन में चला जाता है, तो उसके कुछ समय बाद दक्षिणी राष्ट्र यहूदा निर्वासन में चला जाता है और निर्वासन की उस अवधि को उत्पीड़न या पीड़ा के रूप में देखा जाता है और तब परमेश्वर अपने लोगों को एक बार फिर से छुड़ाने और बचाने का इरादा रखता है, जैसा कि उसने पहले निर्गमन में किया था। और मैं सुझाव दूंगा कि यह संबंध शायद केवल एक सादृश्य या समानता से अधिक है , या पहला निर्गमन एक तरह से इस बात का सादृश्य प्रदान करता है कि फिर से क्या होने वाला है। लेकिन पहला निर्गमन वास्तव में इस बात का प्रतीक बन जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अगली बार कैसे छुड़ाएगा।

और इसलिए, जैसा कि हमने भजनों और यहां तक कि ऐतिहासिक साहित्य में भी देखा, निर्गमन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भविष्यवक्ता अब भविष्य के उद्धार, निर्गमन भाषा और निर्गमन शब्दों में निर्वासन से परमेश्वर के लोगों के भविष्य के उद्धार की कल्पना करते हैं। और संभवतः, हालांकि हम भविष्यवक्ताओं में कई ग्रंथों को देख सकते हैं, यिर्मयाह में कई स्थानों पर इसके संकेत हैं, जिनमें कुछ छोटे भविष्यवक्ता भी शामिल हैं। हम शायद यहेजकेल में, यहां तक कि उस खंड, अध्याय 36, 48 तक पाते हैं।

लोगों को बचाने, उनके साथ वाचा का रिश्ता स्थापित करने, उन्हें वापस भूमि पर लाने और परमेश्वर द्वारा उनके बीच अपना निवास स्थापित करने की गतिविधि का वर्णन 40 से 48 में किया गया है। यह पैटर्न, फिर से, पुनर्स्थापना, उद्धार, पुनर्स्थापना और सृजन का एक निर्गमन पैटर्न है, और फिर उन्हें भूमि देना और परमेश्वर का निवास स्थापित करना। यही पैटर्न निर्गमन में स्थापित किया गया है।

फिर से, यह मूसा के गीत में निर्गमन 15 में चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है, वह भाग जिसे हमने अभी पहले पढ़ा था। लेकिन शायद पुराने नियम का भविष्यसूचक पाठ जो निर्वासन से वापसी, निर्वासन में उत्पीड़न से परमेश्वर के लोगों के उद्धार और बचाव का वर्णन करता है, किसी भी अन्य भविष्यवक्ता से अधिक यशायाह की पुस्तक है, विशेष रूप से अध्याय 40 से 55 तक। लेखों और पुस्तकों के खंडों के रूप में बहुत काम हुआ है और पुस्तकों ने यशायाह द्वारा निर्गमन या यशायाह के नए निर्गमन मूल भाव या नए निर्गमन विषय के उपयोग के मुद्दे को संबोधित किया है।

और हम देखेंगे कि यशायाह का नया निर्गमन विषय नए नियम में कई ग्रंथों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो निर्गमन के मूल भाव को विकसित करते हैं। लेकिन निर्गमन, मुझे खेद है, यशायाह 40 से 55, जो फिर से यशायाह 40 से 55 है, निर्वासन में रहने के दौरान इस्राएल की स्थिति को संबोधित करता है, बार-बार निर्वासन से उनकी वापसी, परमेश्वर के उद्धार, हस्तक्षेप, और अब्राहम से किए गए वादों और उन्हें देश में वापस लाने के उनके इरादे की पूर्ति में निर्वासन से अपने लोगों के उद्धार की कल्पना करता है, निर्गमन के संदर्भ में इसकी कल्पना करें। एक बार फिर, हमारे पास सभी ग्रंथों को देखने का समय नहीं है, लेकिन मैं उनमें से कुछ को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ क्योंकि नए निर्गमन के रूप में परमेश्वर के लोगों के उद्धार के बारे में यशायाह की समझ को तैयार करना शुरू करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इस मूल भाव के नए नियम के उपयोग की तैयारी में।

इनमें से कई पाठ जिन्हें मैं पढ़ने जा रहा हूँ और जिन पर बहुत संक्षेप में टिप्पणी करूँगा, वास्तव में वे पाठ हैं जिन्हें हम नए नियम में ही कई बार देखेंगे। शुरुआती बिंदु अध्याय 40 और श्लोक 3 से 5 होंगे। यशायाह अध्याय 40, श्लोक 3 से 5। मेरे लोगों को सांत्वना दो, सांत्वना दो, तुम्हारा परमेश्वर कहता है। यरूशलेम से कोमलता से बात करो और उसे घोषणा करो कि उसकी कड़ी सेवा पूरी हो गई है, कि उसके पापों का भुगतान कर दिया गया है, कि उसने अपने सभी पापों के लिए प्रभु के हाथ से दोगुना प्राप्त किया है।

जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ प्रभु का मार्ग तैयार करती है। हमारे परमेश्वर के लिए रेगिस्तान में एक राजमार्ग सीधा करो। हर घाटी को ऊपर उठाया जाएगा, हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचे गिराया जाएगा।

ऊबड़-खाबड़ ज़मीन समतल हो जाएगी, ऊबड़-खाबड़ जगहें समतल हो जाएँगी, और प्रभु की महिमा प्रकट होगी। और सभी लोग इसे एक साथ देखेंगे, क्योंकि प्रभु के मुँह से यही बात निकली है। यह एक ऐसा पाठ है जो नए नियम में महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक ऐसा पाठ जो कई पलायन विषयों के साथ प्रतिध्वनित होता है और लोगों के निर्वासन से वापस अपने देश में लौटने को एक नए पलायन के रूप में चित्रित करता है।

फिर से, यह मूल पलायन की पूर्ति है, जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लाया था। मैं बस कुछ खंडों, अध्याय 42 और श्लोक 15 से 16 को छोड़ रहा हूँ। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों को बर्बाद कर दूँगा, और उनकी सारी वनस्पति को सुखा दूँगा।

मैं नदियों को द्वीप बना दूँगा और तालाबों को सुखा दूँगा। मैं अंधों को अनजान रास्तों से ले चलूँगा। मैं उन्हें रास्ता दिखाऊँगा।

मैं उनके आगे अन्धकार को उजियाला कर दूंगा, और ऊबड़-खाबड़ मार्गों को समतल कर दूंगा। ये वे काम हैं जो मैं करूंगा, और मैं उनको न छोडूंगा।

नदियों और तालाबों को सुखाने और फिर से उनके लिए रास्ता बनाने की भाषा पर ध्यान दें ताकि वे पार करके अपने देश में आ सकें। यह इस्राएलियों को संदर्भित करता है जो गुलामी के तहत एक विदेशी देश में निर्वासन के बाद अपने देश में वापस आ रहे हैं।

अध्याय 43 और श्लोक 16 से 19 तक। प्रभु यही कहते हैं। फिर से, वह उस दिन का वर्णन कर रहे हैं जब परमेश्वर अपने लोगों की ओर से हस्तक्षेप करेगा और उन्हें निर्वासन से निकालकर उनके देश में वापस ले आएगा।

प्रभु यही कहते हैं। वह जिसने समुद्र में से रास्ता बनाया, विशाल जल में से रास्ता बनाया। यह मूल पलायन की घटना का संदर्भ है जब परमेश्वर, लाल सागर का हिस्सा, और लोग सूखी भूमि पर चले गए।

श्लोक 17, जिसने रथों और घोड़ों, सेना और सहायक टुकड़ियों को एक साथ बाहर निकाला, और वे वहाँ कभी न उठने के लिए पड़े रहे, बुझ गए, एक बत्ती की तरह बुझ गए। फिरौन की सेना के विनाश का संदर्भ। लेकिन फिर लेखक आगे कहता है, पिछली बातों को भूल जाओ।

उन पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूँ। अब वह उभर कर सामने आ रहा है।

क्या तुम इसे नहीं समझते? मैं जंगल में रास्ता बना रहा हूँ और बंजर भूमि में नदियाँ बहा रहा हूँ। अब फिर से ध्यान दें कि यह लेखक ही है जो उन्हें, दिलचस्प बात यह है कि पुराने नियम में अन्यत्र इन सभी विवरणों को बुलाने के बाद, पलायन को याद करने, इसे याद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब लेखक कहता है, उन बातों को भूल जाओ।

अब मैं एक नया काम कर रहा हूँ। फिर से, मुझे नहीं लगता कि विचार यह है कि उन्हें इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और इसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए या इसे फिर से याद नहीं करना चाहिए। लेकिन लेखक इस नए पलायन की महानता के बीच विरोधाभास करता है, जहाँ पहले वाला तुलनात्मक रूप से फीका पड़ जाएगा।

परमेश्वर कुछ और भी महान करने वाला है। परमेश्वर एक नया पलायन करने वाला है जो उस पलायन से भी महान है जिसमें उसने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और लाल सागर के पार ले गया और फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। और फिर एक और, अध्याय 51, हम सभी प्रकार के अन्य लोगों को देख सकते हैं, लेकिन अध्याय 51 और श्लोक 9 से 11, फिर से परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को निर्वासन से बचाने और छुड़ाने और वापस देश में लाने के संदर्भ में, वह कहता है, जागो, प्रभु की जागो भुजा।

भजन संहिता और अन्य स्थानों में हम जो कुछ श्लोक पढ़ते हैं, उन पर ध्यान दें, जिनमें परमेश्वर की फैली हुई भुजा, परमेश्वर की शक्तिशाली भुजा का उल्लेख है। जागो, प्रभु की भुजा जागो, अपने आप को शक्ति से सुसज्जित करो। जैसे बीते दिनों में जागो, जैसे पुरानी पीढ़ियों में जागो।

वह किन दिनों के बारे में सोच रहा है? कौन सी पीढ़ियाँ? क्या यह तुम ही नहीं थे जिन्होंने राहाब को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, जिसने उस राक्षस को छेद दिया? क्या यह तुम ही नहीं थे जिन्होंने समुद्र को, महान गहरे पानी को सुखा दिया, जिसने समुद्र की गहराई में एक रास्ता बनाया ताकि छुड़ाए गए लोग पार कर सकें? जिन्हें प्रभु ने बचाया है वे लौट आएंगे; वे गाते हुए सिय्योन में प्रवेश करेंगे, उनके सिर पर अनंत आनंद छा जाएगा, प्रसन्नता और आनंद उन्हें पकड़ लेगा, और दुख और आहें दूर हो जाएँगी। इसलिए, लेखक के बीच तुलना पर फिर से ध्यान दें, जो मूल रूप से ईश्वर से अपनी भुजा और अपनी शक्ति को जगाने के लिए कह रहा है, वही भुजा और शक्ति जिसने लोगों को पहले पलायन से बचाया था। अब वह फिर से कार्य करने, अपने लोगों को पहले पलायन के मॉडल के अनुसार एक नए पलायन में बचाने के लिए कहता है, जहाँ फिर से ईश्वर अपने लोगों को लाएगा। वह समुद्र को सुखा देगा, प्रतीकात्मक समुद्र जो ईश्वर के लोगों को धमकाता है।

राहाब के साथ संबंध पर ध्यान दें, जो बुराई का प्रतीकात्मक राक्षस है। यशायाह का तार्गम, यशायाह 51 का अरामी अनुवाद, वास्तव में राहाब को पुकारता है। राहाब फिर से एक तरह का ड्रैगन, जानवर, सर्प-प्रकार का व्यक्ति था, एक ऐसा जानवर जो बुराई और अराजकता का प्रतीक था।

यह समुद्र का एक राक्षस था। इसाईया टार्गम में राहाब को वास्तव में फिरौन कहा गया है। इसलिए, समुद्र को ख़तरनाक और हानिकारक माना जाता था।

यह परमेश्वर के लोगों के लिए एक बाधा थी, जो बुराई, उत्पीड़न और मृत्यु से बचकर अपने देश में प्रवेश कर रहे थे, जहाँ आनन्द, खुशी और खुशी थी। अब फिर से, लेखक एक नए पलायन की कल्पना करता है जहाँ परमेश्वर की शक्तिशाली भुजा और शक्ति ने उन्हें फिरौन से पहले पलायन से बचाया, और समुद्र एक बार फिर अपने लोगों की ओर से कार्य करेगा। अब , जैसा कि मैंने कहा, यशायाह में कई अन्य पाठ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही अन्य भविष्यवाणी पाठ भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुराने नियम में नए पलायन के सबसे स्पष्ट और सबसे आम उदाहरण हैं।

तो, इस सबका एक बार फिर से महत्व यह है कि परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को निर्वासन से छुड़ाने का भावी तरीका अब पहले पलायन के अनुरूप है। क्योंकि, फिर से, संभवतः एक प्रतीकात्मक संबंध है। पहले पलायन में परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को छुड़ाना, छुटकारे के एक बड़े कार्य की प्रत्याशा के रूप में खड़ा था, एक बड़ा पलायन जहाँ परमेश्वर अपने लोगों को एक नए कार्य, एक नए पलायन में निर्वासन से छुड़ाएगा।

और वह अपने लोगों को वाचा के बंधन में बांधकर उनकी भूमि पर वापस ले जाएगा। वह उनका परमेश्वर होगा। वे उसके लोग होंगे।

वह उनके बीच में वास करेगा। अब, यह भी संक्षेप में है इससे पहले कि हम नए नियम के साक्ष्य पर आगे बढ़ें, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह कैसे पलायन, मूल पलायन, लेकिन विशेष रूप से इस नए नियम या इस नए पलायन के मूल भाव को उठाता है, विशेष रूप से यशायाह से। कहने वाली अंतिम बात यह है कि पलायन का मूल भाव पाप और निर्वासन के व्यापक विषय के भीतर भी फिट बैठता है।

तो, हम देखते हैं कि ईडन गार्डन से शुरू होकर, पाप का विषय निर्वासन की ओर ले जाता है। और हम, वास्तव में, सृजन, पाप, निर्वासन और पुनर्स्थापना का यह पैटर्न पाते हैं। हम इसे सबसे पहले ईडन गार्डन में देखते हैं।

इसलिए, परमेश्वर मानवता का निर्माण करता है, फिर पाप करता है, और उन्हें बगीचे से निर्वासित कर दिया जाता है। फिर, हम पाते हैं कि पुनर्स्थापना की शुरुआत इस्राएल राष्ट्र से होती है, जहाँ परमेश्वर अब्राहम के माध्यम से परमेश्वर के नए लोगों का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना शुरू करता है। फिर भी हम पहले ही देख चुके हैं कि उनका प्रदर्शन भी बेहतर नहीं रहा। इस्राएल भी पाप करता है; उन्हें भी देश से निर्वासित कर दिया जाता है, लेकिन अब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं में अपने लोगों की पुनर्स्थापना का वादा करता है।

इसलिए, निर्वासन का महत्व यह है कि इस्राएल निर्वासन में है, अपने पाप के कारण बंधन में है, और इसका अर्थ बहिष्कार, परमेश्वर की उपस्थिति से बहिष्कृत होना और वाचा के रिश्ते को तोड़ना भी है। फिर, निर्वासन से मुक्ति, विशेष रूप से पुराने नियम के भविष्यवाणी पाठ में जिसे हमने देखा, एक नए पलायन के रूप में माना जाता है। पुनर्स्थापना को एक नई रचना के रूप में भी देखा जा सकता है।

लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि नया पलायन इस पाप, निर्वासन और पुनर्स्थापना की भावना का हिस्सा है जिसे हम देखते हैं। तो जैसे इस्राएल मिस्र की गुलामी में था, वैसे ही वे मिस्र में निर्वासन में हैं, और वे वहाँ से बहाल हो गए हैं। हम पाते हैं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने पाप के कारण निर्वासन में इस्राएल की कल्पना की और एक नए पलायन अधिनियम में बहाल होने वाले थे।

तो यह हमें नए नियम पर ले आता है, और मैं सुसमाचारों को देखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और फिर हम प्रेरितों के काम, और फिर पॉलिन साहित्य, शायद पॉल के अलावा कुछ अन्य ग्रंथों को संक्षेप में देखेंगे, और फिर हम रहस्योद्घाटन की पुस्तक के साथ समाप्त करेंगे और देखेंगे कि यह नए पलायन के मूल भाव को कैसे विकसित करता है। तो , हम विहित क्रम का पालन करेंगे। और फिर से, मैं केवल उन ग्रंथों का एक नमूना देने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि काफी स्पष्ट हैं या जहाँ नए पलायन का मूल भाव पाठ को रोशन करने में मदद कर सकता है।

ऐसे बहुत से अन्य उदाहरण हैं जिनका हम संदर्भ ले सकते हैं और उन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं पर ध्यान दूंगा जो मुझे सबसे प्रमुख लगते हैं। इसलिए, पलायन या नए पलायन के मूल भाव के नए नियम के विकास को समझने के लिए शुरुआती बिंदु सुसमाचार है। और मैं मैथ्यू से शुरुआत करना चाहता हूँ।

मेरी राय में, मार्क, मैथ्यू और मार्क के साथ, शायद मार्क को छोड़कर, किसी भी अन्य सुसमाचार की तुलना में, किसी भी अन्य सुसमाचार की तुलना में नए पलायन के मूल भाव को अधिक विकसित करता है। वास्तव में, जब आप मैथ्यू अध्याय 1 से शुरू करते हैं, तो आप पहले से ही, जैसा कि हमने पहले इस अंश का उल्लेख किया है, लेकिन अध्याय 1 और श्लोक 1 में, ऐसा लगता है जैसे लेखक पहले से ही आपको मैथ्यू को इज़राइल की कहानी के निष्कर्ष के रूप में पढ़ने के लिए तैयार करता है, या लगभग इज़राइल की कहानी के पुनरावृत्ति के रूप में, या कम से कम इसे इज़राइल की कहानी के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। यीशु दाऊद का पुत्र है, अब्राहम का पुत्र।

आप मैथ्यू के बाकी हिस्से को पुराने नियम की कहानी के बारे में कुछ जानकारी के बिना नहीं पढ़ सकते हैं जिसे मैथ्यू के विवरण में यीशु अब पूरा करने जा रहे हैं और पूर्णता तक ले जाने वाले हैं। और हम मैथ्यू के अध्याय 1 और 2 में जो कुछ भी होता हुआ पाते हैं वह कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम मैथ्यू को पुराने नियम के कई पाठों का उल्लेख करते हुए पाते हैं।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कई उद्धरण दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे कई और बातों का संकेत दे रहे हैं। लेकिन पुराने नियम के सभी संकेतों, उद्धरणों और कहानियों के बीच, जिन्हें मैथ्यू ने यीशु का वर्णन करने और यीशु को चित्रित करने के लिए अपनी कथा में बुना है, उनमें से एक है निर्गमन का विवरण। और विशेष रूप से मैथ्यू अध्याय 2 में, हम पाते हैं कि यीशु को विशेष रूप से, मुझे लगता है, दोनों के रूप में चित्रित किया गया है, और यह दिलचस्प है कि मैथ्यू क्या करता है। यीशु एक तरह से नए मूसा प्रतीत होते हैं, भले ही वह प्रमुख विषय न हो, जैसा कि कुछ लोगों ने कभी-कभी दावा किया है।

यह कम से कम उन विषयों में से एक है जिसे मैथ्यू समझाना चाहता है कि यीशु अध्याय 2 में एक नए मूसा के रूप में कार्य करता है। इसलिए, आप मूसा के बारे में मत्ती अध्याय 1 में वापस जाने के संकेत देखे बिना नहीं रह सकते, जहाँ यूसुफ को बच्चे का नाम यीशु रखने के लिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। तो यहाँ वह उद्धारकर्ता है जो अपने लोगों को पाप के बंधन से बचाएगा। और फिर, चाहे कोई उससे पूरी तरह सहमत हो या नहीं, एनटी राइट उन लोगों में से एक रहे हैं जिन्होंने तर्क दिया है कि कम से कम कुछ इस्राएली, पहली सदी के कुछ यहूदी लेखक, खुद को अभी भी निर्वासन में समझते थे।

और अब यीशु ही वह है जो अपने लोगों को निर्वासन से छुड़ाएगा, लेकिन एक ऐसा निर्वासन जो किसी विदेशी राष्ट्र के अधीन उत्पीड़न से कहीं ज़्यादा बुरा है, बल्कि पाप के बंधन का निर्वासन है। अब यीशु ही वह है जो अपने लोगों को बचाएगा और वही करेगा जो मूसा ने किया था, और तब वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब वह उन्हें निर्वासन से छुड़ाएगा।

तो, अध्याय 1 में ही, यहाँ वह व्यक्ति है जो अपने लोगों को निर्वासन से छुड़ाएगा, मूसा जैसा उद्धारकर्ता या उद्धारकर्ता। और फिर अध्याय 2 में, हम पाते हैं कि यीशु एक तरह से मूसा की अन्य छवियों से जुड़ा हुआ है। वह वह है जिसे दूसरे राजा, एक दुष्ट अत्याचारी राजा, हेरोदेस के बीच से बचाया जाता है, जो फिरौन की तरह ही दो साल और उससे कम उम्र के सभी शिशु लड़कों को नष्ट करने का फैसला करता है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह यीशु को पा ले, यह नया राजा जिसे हेरोदेस अपने सिंहासन के लिए खतरा मानता है।

इसलिए, हेरोदेस द्वारा बेथलहम और उसके आस-पास के क्षेत्रों में दो साल और उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का फैसला करने का यह संदर्भ स्पष्ट रूप से निर्गमन की पुस्तक में फिरौन के उसी कृत्य की याद दिलाता है। मैथ्यू के अध्याय 2 और श्लोक 20 में एक और बहुत ही दिलचस्प संदर्भ है। जब हेरोदेस मर जाता है, तो मिस्र में यूसुफ के सामने एक स्वर्गदूत प्रकट होता है, और वह कहता है, उठो , बच्चे और उसकी माँ को लेकर इस्राएल की भूमि पर जाओ, क्योंकि जो लोग बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, वे मर चुके हैं।

यह एक दिलचस्प वाक्य है। यह भाषा सीधे निर्गमन से आती है। याद कीजिए जब मूसा, इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए वापस आने से पहले भाग गया था, क्योंकि उसने एक इस्राएली को मार डाला था, और उसे अपनी जान का डर था?

और ये शब्द, जो लोग उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, वे मर चुके हैं, निर्गमन की पुस्तक से सीधे आते हैं। इसलिए, लेखक मूसा के जीवन की घटनाओं का हवाला देकर यीशु को चित्रित कर रहा है, मुझे लगता है, अगर प्रमुख विषय नहीं है, तो कम से कम विषयों में से एक, एक नए मूसा के रूप में, एक मूसा-प्रकार के उद्धारकर्ता के रूप में जो अपने लोगों को बचाएगा और बचाएगा। लेकिन यीशु भी, एक अर्थ में, इज़राइल के अपने इतिहास को दोहराता है।

इसलिए, उन्हें न केवल मूसा, एक नए मूसा के रूप में चित्रित किया गया है, बल्कि वे इस्राएल के अपने इतिहास को भी दोहरा रहे हैं और उसे मूर्त रूप दे रहे हैं। इसलिए, जिस तरह से इस्राएल मिस्र जाता है, और फिर परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर बुलाता है, हम इसे पद 12 और उसके बाद के पदों में भी पाते हैं। जब वे चले गए, तो प्रभु का एक दूत यूसुफ को एक सपने में दिखाई दिया, जो उठा और बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र भाग गया।

जब तक मैं न कहूँ, तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को मार डालने के लिए ढूँढ़ने जा रहा है। इसलिए वह उठा, बालक और उसकी माँ को रात में ही लेकर मिस्र चला गया। और इस प्रकार वह वचन पूरा हुआ जो प्रभु ने यशायाह के द्वारा कहा था, मुझे खेद है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यह श्लोक 15 है, मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया।

बाद में, पद 19 में, मरियम और यूसुफ यीशु को मिस्र से नासरत ले जाते हैं। लेकिन मिस्र की ओर और फिर मिस्र से बाहर निकलने की इस यात्रा को अध्याय 2 और पद 15 में पुराने नियम के पाठ की पूर्ति के रूप में लिया जाता है। इसलिए, यीशु को फिर से मिस्र से बाहर निकाले जाने के इस्राएल के इतिहास को दोहराते या मूर्त रूप देते हुए देखा जाता है।

इसलिए, मैथ्यू के अध्याय 2 में, ऐसा लगता है जैसे लेखक, मुझे लगता है, एक नए पलायन के अपने खाते की संरचना कर रहा है। यीशु मूसा की तरह एक उद्धारकर्ता है जो अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले जाएगा। यीशु खुद इजरायल का प्रतीक है, मिस्र से इजरायल का बचाव, मुझे लगता है, यह प्रदर्शित करने का इरादा है कि वह अपने लोगों के लिए क्या करना चाहता है।

अब वह न केवल मिस्र से इस्राएल के बचाव को मूर्त रूप देने वाला है, बल्कि एक नए निर्गमन में कार्य करने वाला है, जहाँ वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाना शुरू करेगा। वह उन्हें एक नए निर्गमन में निर्वासन से मुक्ति दिलाएगा। मैं बस रुककर मैथ्यू 2.15 में उस दिलचस्प उद्धरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया है।

यह होशे अध्याय 11 और श्लोक 1 से एक सीधा उद्धरण है। होशे 11 श्लोक 1 में कठिनाई यह है कि जब आप उस पाठ को पढ़ते हैं, जब आप होशे 11:1 पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट नहीं होता है। कम से कम इस श्लोक में, यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक भविष्यवाणी या पूर्वानुमान है। यह सिर्फ़ एक विवरण लगता है, यह सिर्फ़ एक वर्णन लगता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पहले निर्गमन में क्या किया। यह कहता है, जब इस्राएल एक बच्चा था, मैंने उससे प्यार किया, और मिस्र से, मैंने अपने बेटे को बुलाया।

पद 2, परन्तु जितना अधिक वे बुलाए गए, उतना ही अधिक वे मुझसे दूर चले गए। उन्होंने बाल देवताओं को बलि चढ़ाई और मूर्तियों के आगे धूप जलाया। यह मैं ही था जिसने एप्रैम को चलना सिखाया, और उन्हें बाहों में थाम लिया, परन्तु वे समझ न सके।

तो, ऐसा लगता है कि यह सिर्फ़ एक ऐतिहासिक वर्णन है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ क्या किया, फिर भी उन्होंने विद्रोह किया। सवाल यह है कि मत्ती इसे यीशु मसीह पर कैसे लागू करता है, और मत्ती ऐसा क्यों करता है? यह पाठ मसीह पर कैसे लागू होता है, जबकि यह एक भविष्यवाणी पाठ में है, लेकिन यह मसीह के आगमन की प्रत्यक्ष भविष्यवाणी नहीं लगती? खैर, दो बातें। पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, खासकर जब आप अध्याय 4 पढ़ते हैं, वास्तव में अध्याय 3 का अंत, यीशु का बपतिस्मा, मत्ती 3 का अंत जब यीशु का बपतिस्मा, और फिर अध्याय 4:1-11 में, यीशु का प्रलोभन।

यह भी स्पष्ट है कि यीशु मसीह पुत्र है। याद रखें कि जब उसका बपतिस्मा हुआ था, तो यह मेरा प्रिय पुत्र था, जिससे मैं प्रसन्न था, पुराने नियम, भजन और यशायाह, एक दाऊदी पाठ से उद्धरण देते हुए। तो, यह मेरा पुत्र है , और फिर अध्याय 4:1-11 में, पुत्र की परीक्षा होती है।

उसे जंगल में ले जाया गया और शैतान ने उसे पहले दो प्रलोभन दिए। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि आप वास्तव में पुत्र हैं, तो यह करें। बेशक, जैसा कि हमने देखा, यीशु ने विरोध किया, लेकिन मुद्दा यह है कि, सबसे पहले, मैथ्यू ने यीशु को एक बार फिर से इस्राएल के इतिहास को मूर्त रूप देते हुए और उसका सार प्रस्तुत करते हुए दिखाया है।

जिस तरह से इस्राएल पुत्र था, निर्गमन 4:22 और 23, कभी उन्हें देखें, हमने उन्हें पहले भी पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से इस्राएल पुत्र था, उसी तरह से अब यीशु मसीह महान पुत्र है जो इस्राएल के उद्देश्यों और नियति को पूरा करता है। इसलिए, जो इस्राएल पर लागू होता है वह यीशु पर भी लागू हो सकता है। इस अर्थ में कि इस्राएल पुत्र था , अब हम महान पुत्र को पाते हैं।

लेकिन दूसरा, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि होशे के संदर्भ में भी, अगर आप 10 और 11 में थोड़ा और आगे पढ़ें, तो वे प्रभु का अनुसरण करेंगे। दरअसल, मुझे वापस जाने दो। श्लोक 9, मैं अपना भयंकर क्रोध नहीं दिखाऊँगा, न ही मैं एप्रैम को फिर से तबाह करूँगा।

क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे बीच पवित्र हूँ। मैं उनके नगरों पर आक्रमण नहीं करूँगा। वे यहोवा का अनुसरण करेंगे।

वह शेर की तरह दहाड़ेगा। जब वह दहाड़ेगा, तो उसके बच्चे पश्चिम से काँपते हुए आएँगे। वे मिस्र से, गौरैया की तरह काँपते हुए, अश्शूर से, कबूतरों की तरह फड़फड़ाते हुए आएँगे।

मैं उन्हें उनके घरों में बसाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। दूसरे शब्दों में, होशे 11 के श्लोक 10 और 11 मिस्र से परमेश्वर के उद्धार के अनुरूप भविष्य के उद्धार और पुनर्स्थापना की आशा करते प्रतीत होते हैं। इसलिए, होशे का अध्याय 11 स्वयं एक नए पलायन के संदर्भ के साथ समाप्त होता है, जो पहले वाले के समान ही एक उद्धार है।

तो, इन सब को एक साथ रखते हुए, मैथ्यू के अनुसार, यह यीशु ही है जो उस नए पलायन को लाता है। यीशु, परमेश्वर के सच्चे पुत्र के रूप में, यीशु सच्चे पुत्र के रूप में जो इस्राएल के उद्देश्यों और नियति को मूर्त रूप देता है, अब उस नए पलायन को लाने जा रहा है, जिसका वादा होशे अध्याय 11 में भी किया गया है। इसलिए, मैथ्यू अध्याय 1 और 2 विशेष हैं, लेकिन संभवतः कुछ अन्य पाठ हैं जिन्हें हम मैथ्यू में इंगित कर सकते हैं जहां यीशु को एक नए मूसा-प्रकार के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वह एक नया पलायन लाता है।

वह उद्धार लाता है जिसे नए पलायन की पूर्ति के रूप में देखा जाता है, खासकर भविष्यवाणी साहित्य में, लेकिन फिर से, वह पहले पलायन को दोहराता है या फिर से बताता है, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया और बचाया था। मार्क का सुसमाचार शायद एक और किताब है, न कि यहाँ-वहाँ बिखरा हुआ पाठ, बल्कि एक पूरी किताब। यह प्रमुख विषय है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से, मार्क में प्रमुख विषयों में से एक यह है कि यीशु जो उद्धार लाता है उसे एक नए पलायन के रूप में माना जाना चाहिए। एक लेखक, विशेष रूप से, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में रीजेंट कॉलेज में न्यू टेस्टामेंट के एक प्रोफेसर ने तर्क दिया है कि मार्क का सुसमाचार यीशु को यशायाह 40 से 66 के नए पलायन को पूरा करने के रूप में प्रस्तुत करता है।

तो, वह जो करता है वह यह है कि वह मार्क की पुस्तक के साथ काम करता है, और मैं वह सब नहीं दोहराऊंगा जो वह करता है, लेकिन वह मार्क की पुस्तक के साथ काम करता है और यह प्रदर्शित करता है कि मार्क में प्रमुख पाठ और स्थान यशायाह अध्याय 40 से 66 तक के खंडों और छंदों के अनुरूप हैं या उनका संकेत दे रहे हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि यीशु एक नया पलायन लाता है। उसके लिए शुरुआती बिंदु पुस्तक की शुरुआत में है, जो इस बात का संकेत देता है कि पुस्तक के बाकी हिस्से को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। और वह मार्क अध्याय एक और श्लोक एक है, यीशु, मसीहा, ईश्वर के पुत्र के बारे में अच्छी खबर की शुरुआत, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता में लिखा गया है।

और यहाँ एक पाठ है जिसे हमने कुछ क्षण पहले पढ़ा था। यह एक नए पलायन के संदर्भ में है। मैं तुम्हारे आगे अपना दूत भेजूँगा , जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा।

जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके लिए सीधे रास्ते बनाओ। मलाकी अध्याय तीन का भी एक संकेत है, लेकिन यशायाह 40 और पद तीन, यशायाह के नए नियम के ग्रंथों या नए पलायन के ग्रंथों में से एक है जिसे हमने पहले पढ़ा है। इसलिए, मार्क का सुसमाचार भी यीशु को एक नए पलायन में अपने लोगों को बचाने, छुड़ाने और बचाने के रूप में प्रस्तुत करता है, जो यशायाह की एक नए पलायन की उम्मीद को पूरा करता है।

अगले भाग में, हम सुसमाचार और प्रेरितों के काम में कुछ अन्य पाठों को देखेंगे जो संभवतः एक नए पलायन की घटना की ओर इशारा करते हैं। फिर, फिर से, पॉल के पत्रों और नए नियम के बाकी हिस्सों में जाएँ और देखें कि वहाँ नए पलायन की भावना कैसे विकसित हुई है।

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा नए नियम के धर्मशास्त्र पर अपने व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह नए पलायन पर सत्र 18 है, भाग 1।