**डॉ. रॉबर्ट चिशोल्म, 1 और 2 सैमुअल, सत्र 25,**

**2 सैमुअल 18-20**

© 2024 रॉबर्ट चिशोल्म और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. बॉब चिशोल्म 1 और 2 सैमुअल पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 25, 2 सैमुअल 18-20 है। हे अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे, अध्याय 18 से अध्याय 19, श्लोक 8। राजा की वापसी राज्य में अशांति लाती है। अध्याय 19, श्लोक 9 से अध्याय 20 तक।

अपने अगले पाठ में, हम 2 शमूएल अध्याय 18, 19, और 20 को देखेंगे।

हम अध्याय 18:1 से 19:8 तक देखने जा रहे हैं। मैंने इसका शीर्षक दिया है, हे अबशालोम, मेरा बेटा, मेरा बेटा। इस अध्याय में क्या होने जा रहा है, डेविड किस्त 3 का भुगतान करने जा रहा है। अबशालोम युद्ध में मारा जाएगा, विडंबना यह है कि योआब, जो ऊरिय्याह को मारने में डेविड का साधन था। यह डेविड का तीसरा भुगतान होगा।

डेविड अपने बेटे के लिए शोक मनाने जा रहा है। जब उसके पास समाचार आएगा, तो हम देखेंगे कि वह अबशालोम का नाम पाँच बार कहेगा और वह अपने पुत्र अबशालोम को आठ बार कहेगा। इसलिए इस अनुभाग का शीर्षक.

याद कीजिए कि भले ही हूशै ने सिफारिश की थी कि अबशालोम इंतजार करे और पूरे इस्राएल से एक बड़ी सेना इकट्ठा करे और फिर बाहर जाकर दाऊद पर हावी हो जाए, ऐसा लगता है मानो अबशालोम ने आखिरकार, दाऊद पर और तेजी से हमला करने का फैसला किया है। अचितोफेल के लिए बुरी खबर है क्योंकि वह पहले ही यह सोचकर आत्महत्या कर चुका है कि उसकी योजना अस्वीकार कर दी गई थी। परन्तु ऐसा लगता है जैसे अबशालोम तुरंत दाऊद के पीछे चला जाता है।

हम 18.1 में पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने साथ के लोगों को इकट्ठा किया और अब वह अपनी सेना संगठित कर रहा है। उसने अपनी सेना को तीन भागों में बाँट दिया। योआब के पास एक तिहाई का अधिकार है।

अबीशै के पास तीसरे की कमान है। नए आगमन, इत्तई, गिटाइट, जिसने डेविड के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की, को भी एक तिहाई सैनिकों का नियंत्रण दिया गया है। फिर पद 2 में दाऊद कहता है, मैं निश्चय तेरे संग चलूंगा।

यह अच्छा नहीं है। आख़िरकार, यदि हम अचितोफ़ेल की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो याद रखें कि वह योजना डेविड को अलग-थलग करने, उसे पकड़ने और वापस लाने की थी। यहाँ आदमी कहते हैं, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए।

अगर हमें भागने पर मजबूर किया गया तो उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होगी. चाहे हममें से आधे लोग भी मर जाएँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हममें से 10,000 लोगों के लायक हैं।

अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमें शहर से सहयोग दें. और इसलिए वे कहते हैं, नहीं, आप युद्ध में नहीं जा सकते। वे निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएंगे।

इसलिए, हम देखते हैं कि डेविड के आदमी उस योजना को संभावित रूप से विफल कर रहे हैं जो हमने पहले देखी थी। तो, राजा उत्तर देता है, मैं वही करूँगा जो तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा। इसलिए, वह गेट के पास खड़ा है और उसके आदमी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं।

और फिर दाऊद अपने तीन सेनापतियों को एक विशेष आदेश देने जा रहा है। उस ने योआब, अबीशै, और इत्तै से कहा, मेरे निमित्त उस जवान अबशालोम के साथ कोमलता से व्यवहार करना। यहां इस बात पर कुछ बहस चल रही है कि सही रीडिंग क्या है।

एक अन्य संभावना यह है कि वह कहता है कि युवक अबशालोम को ढँक दो, अर्थात उसकी रक्षा करो। लेकिन हम इसे जैसे भी पढ़ें, यह स्पष्ट है कि डेविड अबशालोम के बारे में चिंतित है। वह उसे नवयुवक कहता है।

मुझे लगता है कि अबशालोम जो करने की कोशिश कर रहा है, वह उसकी गंभीरता को कम कर रहा है। अबशालोम उसका जीवन और उसका सिंहासन लेने की कोशिश कर रहा है। परन्तु दाऊद उसे एक जवान आदमी के रूप में सोच रहा है और अपने सेनापतियों से अबशालोम के प्रति उदारता दिखाने के लिए कह रहा है।

और सारी सेना ने राजा को अबशालोम के विषय में हर एक सेनापति को आज्ञा देते हुए सुना। इसलिए, दाऊद की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। वे सिर्फ भागने वाले नहीं हैं , वे अबशालोम की सेना के खिलाफ जाने वाले हैं।

और पद 7 में हमें बताया गया है कि इस्राएल की सेना को दाऊद के आदमियों ने हरा दिया था। उस दिन हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। यहां कुछ विडंबना है क्योंकि अभिव्यक्ति, वे इज़राइल से लड़ने के लिए निकले थे, हिब्रू में अभिव्यक्ति, इज़राइल से लड़ने या उसका सामना करने के लिए, यह विडंबनापूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग केवल एक अन्य स्थान पर, सैमुअल में किया गया है, और वह 1 सैमुअल 4 में बहुत पहले था। -2 जहां पलिश्ती इस्राएल के विरुद्ध लड़ने के लिए निकलते हैं।

अब दाऊद को इस्राएल की सेनाओं के विरूद्ध लड़ने के लिये बाध्य किया जा रहा है। उस दिन हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। इसका शाब्दिक अर्थ है कि उस दिन बहुत बड़ी हार हुई।

और यह 1 सैमुअल 4 की दुखद प्रतिध्वनि भी है। उस अवसर पर जब दूत एली के पास आया, तो उसने कहा कि इस्राएल को भारी हानि हुई है। सचमुच, एक बड़ी हार.

उसी अभिव्यक्ति का उपयोग यहाँ किया गया है, और पूर्व पैगंबरों में ये केवल दो अंश हैं जहाँ वह अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक तरह से दुखद है क्योंकि इस दिन इज़राइल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो 1 शमूएल 4 में पलिश्तियों के हाथों इज़राइल को हुई बड़ी हानि की याद दिलाता है जब सन्दूक ले लिया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि इस मामले में यह डेविड है, उनका चुना हुआ राजा, जिसे उनके खिलाफ लड़ना है। पलिश्तियों से नहीं, परन्तु दाऊद को उनसे युद्ध करना पड़ रहा है।

और वे यह लड़ाई हार जाते हैं. यह वास्तव में एक गृह युद्ध है जो यहां हो रहा है। लड़ाई पूरे देहात में फैल गई।

उस दिन जंगल तलवार से अधिक मनुष्यों को निगल जाता है। मैं इसका मतलब यह समझता हूं कि लोग जंगल में चले गए, वे भ्रमित हो गए और खो गए, और उन्होंने बस हार मान ली और चले गए। अबशालोम की मुलाकात दाऊद के लोगों से हुई।

वह अपने खच्चर पर सवारी कर रहा था। तो, अबशालोम वहाँ युद्ध में है, और जैसे ही खच्चर एक बड़े ओक की मोटी शाखाओं के नीचे गया, एनआईवी अनुवाद करता है, अबशालोम के बाल पेड़ में फंस गए। हमने उसके बालों की मात्रा के बारे में पढ़ा है।

असल में, पाठ कहता है कि उसका सिर पेड़ में फंस गया था, लेकिन यह बहुत संभव है कि बाल, जो निश्चित रूप से उसके सिर का हिस्सा थे, सभी शाखाओं में उलझ गए थे, और वह खच्चर के दौरान बीच में लटक गया था वह सवार था और चलता रहा। तो चित्र प्राप्त करें. अबशालोम हवा में लटक रहा है, उसका सिर पेड़ में फंसा हुआ है, और अभी भी जीवित है।

खैर, एक आदमी ने यह देखा, और उसने योआब से कहा, मैंने अभी-अभी अबशालोम को एक बांज के पेड़ पर लटका हुआ देखा है। चाँदी की थाली में परोसे जाने के बारे में बात करें। और योआब ने उस मनुष्य से कहा, क्या? क्या आपने उसे देखा? तुमने उसे वहीं ज़मीन पर क्यों नहीं गिरा दिया? तो मैं तुम्हें भुगतान कर देता.

मैं तुम्हें दस शेकेल चाँदी और एक योद्धा की पेटी देता। परन्तु उस पुरूष ने कहा, तू मुझे एक हजार शेकेल तौलकर दे दे, और मैं राजपुत्र पर हाथ न बढ़ाऊंगा। हमारे सुनते ही राजा ने तुझे और अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी, मैं ने अपने कानों से सुना, मेरे निमित्त उस जवान अबशालोम की रक्षा करो।

और यहाँ, हिब्रू में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से रक्षा के लिए एक क्रिया है। इसलिए, जवान अबशालोम की रक्षा करो।

राजा उसे मरना नहीं चाहता। और यदि मैं ने अपना प्राण संकट में डाला होता, यदि मैं ने उसे मार डाला होता, और राजा से कुछ भी छिपा न रहा होता, तो उसे पता चल जाता कि क्या हुआ है। तुमने मुझसे दूरी बना ली होगी.

तुम्हें इसमें मेरी पीठ नहीं होती। तो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं ऐसा करने जा रहा था। तो, वह सीधे जनरल से बात कर रहा है।

और योआब कहता है, मैं तुम्हारे लिये इस प्रकार प्रतीक्षा नहीं करूंगा। तो, वह अपने हाथ में तीन भाले लेता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे योआब सोच रहा हो, तुम्हें यहां मारने का पहला अधिकार मिल गया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करूंगा।

आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए, वह अपने हाथ में तीन भाले लेता है और उन्हें अबशालोम के दिल में घोंप देता है जबकि अबशालोम अभी भी ओक के पेड़ में जीवित है। और तब उसके दस हथियार ढोनेवाले अबशालोम के पास आए, और उस पर वार करके उसे मार डाला।

मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा इस तरह क्यों किया, लेकिन शायद इस तरह वे वापस जा सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक समूह हत्या थी। और योआब इस प्रकार अलग-थलग नहीं है। दूसरे शब्दों में, हाँ, योआब ने उस पर प्रहार किया, लेकिन दूसरों ने भी ऐसा किया।

लेकिन वे उस पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं, और वहां हमें वह क्रिया संयोजन फिर से मिल जाता है। नाचा पर हमला करना और मुट को मारना। और ये वे क्रियाएं हैं जिनका उपयोग अध्याय 11 में ऊरिय्याह को मारने और मारे जाने के लिए किया गया था।

तो यहीं इस बिंदु पर डेविड के पसंदीदा बेटे अबशालोम की मृत्यु में, डेविड के अपराध की प्रतिध्वनि है। और हमें याद दिलाया गया कि डेविड को उसके किए की सज़ा मिल रही है, और यह किस्त तीन है। उसने अबशालोम को खो दिया है।

योआब तुरही बजाता है। सैनिकों ने इसराइल का पीछा करना बंद कर दिया। योआब ने उन्हें रोका।

और फिर वे अबशालोम को पकड़ कर जंगल के एक गड़हे में फेंक देते हैं, और उसके ऊपर चट्टानों का एक बड़ा ढेर लगा देते हैं। इस बीच, सभी इस्राएली अपने घरों को भाग गए। अबशालोम की सेना तितर-बितर हो गई है और वे चले गए हैं।

और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा दफ़नाना है? क्या यह कुछ सकारात्मक है या कुछ नकारात्मक? मुझे लगता है कि यह कुछ नकारात्मक है. उसे एक पापी और विद्रोही की तरह दफनाया जा रहा है। क्योंकि यहां इतिहास में पृष्ठभूमि में दो घटनाएं हैं जहां एक तरह की प्रतिध्वनि है।

आकान को फाँसी दिए जाने के बाद, याद रखें कि उसने जेरिको से वह संपत्ति चुरा ली जो प्रभु की थी और इस्राएलियों को उसे फाँसी देनी पड़ी। और उन्होंने उसके ऊपर चट्टानों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, यहोशू 7, श्लोक 26। यहोशू 8, 29 के अनुसार, ऐ के राजा के बाद, एक विदेशी राजा, एक कनानी राजा को एक पेड़ पर फाँसी दी गई, सैनिकों ने उसे फेंक दिया लाश को नीचे गिराया और उसके ऊपर चट्टानों का एक बड़ा ढेर खड़ा कर दिया।

पुराने नियम में ये केवल तीन अनुच्छेद हैं जिनमें चट्टानों के ढेर का उल्लेख है, इस सटीक भाषा का उपयोग किया गया है। और प्रत्येक मामले में, चट्टानों का बड़ा ढेर विशेषण का उपयोग किया जाता है। और मुझे विश्वास करना होगा कि इन शब्दों के माध्यम से अंतर्पाठीय जुड़ाव अबशालोम को आकान जैसे विद्रोही इस्राएली की भूमिका में प्रस्तुत करता है, जिसने वाचा समुदाय को अपमानित और खतरे में डाला, और एक विदेशी दुश्मन, ऐ का राजा, जो अपमानजनक मौत मर गया।

इसलिए, अबशालोम को उनके जैसा चित्रित किया जा रहा है। इसके बाद हमने आयत 18 में मूल रूप से पढ़ा, कि अपने जीवनकाल के दौरान अबशालोम ने एक खंभा लिया था और उसे अपने स्मारक के रूप में राजा की घाटी में खड़ा किया था। तो, हम देखते हैं कि उसमें अहंकार था।

और उसने सोचा कि मेरे नाम की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसलिए, उसने स्तंभ का नाम अपने नाम पर रखा और इसे आज तक अबशालोम का स्मारक कहा जाता है। इसे एटियलजि कहा जाता है।

किसी अतीत की घटना का उपयोग वर्तमान वास्तविकता को समझाने के लिए किया जाता है। यहां यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने यह स्मारक यह सोचकर बनाया है कि उसके नाम की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई बेटा नहीं होगा। लेकिन पहले के एक अंश में, हमें बताया गया था कि उनके तीन बेटे थे।

इसलिए, हम निश्चित नहीं हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। कालक्रम के अनुसार, हम निश्चित नहीं हैं कि उसने ऐसा कब किया। क्या उसके बेटे मर गये थे? या शायद उसने यह स्मारक उसके बेटों के होने से पहले ही खड़ा कर दिया था, यह सोचकर कि उसके पास कोई नहीं होगा।

और फिर, वास्तव में, उसने ऐसा किया। लेकिन आपको यह पूछना होगा कि यह यहाँ क्यों है। और मुझे लगता है कि यह इस विचार में योगदान दे रहा है कि अबशालोम का वास्तव में कोई वंश नहीं होगा।

उसके पास जो कुछ है वह वह स्मारक है जो उसने अपने लिए स्थापित किया है। उससे आगे कुछ भी नहीं टिकता. अत: अबशालोम मर गया।

तख्तापलट रोक दिया गया है. और अहीमास जो उन भेदियों में से एक है, और जो जवान जासूस कुएं में छिपे थे, वह सादोक का पुत्र है। और वह कहता है, मैं दौड़कर राजा के पास यह समाचार पहुंचाना चाहता हूं, कि यहोवा ने उसे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाकर उसका दोष सिद्ध किया है।

सेना चीज़ों को इसी तरह देखती है. प्रभु ने दाऊद को निर्दोष ठहराया है। ये बहुत बड़ी जीत है.

उसने उसे उसके शत्रुओं के हाथ से बचाया है। मैं समाचार लेने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। योआब कहता है, नहीं, तुम नहीं।

मैं अब व्याख्या कर रहा हूँ. आप आज समाचार लेने वालों में से नहीं हैं। तुम दूसरी बार समाचार ले सकते हो, परंतु आज ऐसा मत करो क्योंकि राजा का पुत्र मर गया है।

और यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसलिये योआब ने एक कूशी नाम विदेशी को चुन लिया, और उस ने कहा, तू जाकर जो कुछ तू ने देखा है उसे राजा को बता दे। और इसलिए, कुशाइट झुक जाता है और वह चल पड़ता है।

अहिमाज़ कहता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे कूशी के पीछे दौड़ने दे। मैं जाना चाहता हूँ। मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं.

योआब ने कहा, अच्छा, तुम क्यों जाना चाहते हो? आपके पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है जो आपको पुरस्कार दिलाएगी। यदि आप सोचते हैं कि डेविड आपको पुरस्कृत करेगा क्योंकि आप उसे यह खबर लाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अहिमाज़ कहता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ।

मुझे दौड़ने दो. योआब कहता है, भागो। और तब अहीमास दौड़ा, और वह मैदान से होकर चला, और कूशी से आगे निकल गया।

तो, दाऊद वहाँ भीतरी और बाहरी फाटकों के बीच बैठा है। और चौकीदार कहता है मैं एक आदमी को अकेला भागता हुआ देखता हूँ। और डेविड कहता है, अगर वह अकेला है, तो उसके पास अच्छी खबर होगी।

डेविड इस पर सकारात्मक रुख डालने की कोशिश कर रहे हैं। और धावक और भी करीब आता गया। और चौकीदार दूसरे धावक को देखता है।

और वह कहता है, देखो, एक और मनुष्य अकेला दौड़ रहा है। और राजा ने कहा, ठीक है, वह शायद अच्छी खबर भी ला रहा है। और पहरूए ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि पहिला सादोक के पुत्र अहीमास की नाईं दौड़ता है।

जाहिर तौर पर वे जानते हैं कि जब वह दौड़ रहा होता है तो वह कैसा दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे यह वही है. और डेविड कहते हैं, वह एक अच्छे इंसान हैं।

वह अच्छी खबर लेकर आता है। अत: अहिमाज़ सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। यही तो वह चाहता था.

और उसने राजा को पुकारा कि सब ठीक है। और उस ने भूमि पर मुंह करके राजा को दण्डवत् किया। और उस ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो।

उसने उन लोगों को पकड़वा दिया है जिन्होंने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाया था। तो एक बार फिर, मुझे लगता है, हम देखते हैं कि जो कुछ हुआ है उसे सेना किस तरह देखती है। प्रभु की स्तुति करनी है।

उसने डेविड को छुड़ाया है। लेकिन मुझे लगता है कि डेविड को इसके बीच में एहसास होता है, भले ही यह अच्छा है, मुक्ति भी है। वह जानता है कि वह परमेश्वर के अनुशासन के अधीन है।

राजा ने पूछा, क्या जवान अबशालोम सुरक्षित है? साफ है कि डेविड की चिंता उन्हें लेकर है. और मुझे लगता है, अहिमाज़ को इस बिंदु पर एहसास होता है, आप जानते हैं, मुझे योआब की बात सुननी चाहिए थी। और इसलिए, वह बस एक तरह से इसे टाल देता है।

जब योआब राजा के सेवक और मुझ तेरे दास को भेजने ही वाला था, तो मैं ने बड़ी उलझन देखी। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या था. तो, राजा कहता है, ठीक है, एक तरफ खड़े रहो।

कुशाइट साथ आता है। और वह कहता है, हे मेरे प्रभु, हे राजा, सुसमाचार सुन। यहोवा ने आज तुम्हें उन सभों के हाथ से बचाकर जो तुम्हारे विरुद्ध उठे थे, तुम्हारा दोष सिद्ध किया है।

और राजा ने पूछा, क्या जवान अबशालोम सुरक्षित है? और कूशी ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु राजा के शत्रुओं पर और उन सभों पर जो तेरी हानि करने को उठे हैं। यह डेविड को वास्तविकता की याद दिलाता है। आपके दुश्मन हैं.

आप जानते हैं, आपका पुत्र शत्रु सेना का मुखिया था। वे तुम्हें हानि पहुँचाने के लिये उठे हैं। यह डेविड के लिए एक अनुस्मारक है.

उस युवक की तरह बनो. तो, कूशी कह रहा है, मुझे आशा है कि तुम्हारे सभी शत्रु उसके समान समाप्त हो जायेंगे। और डेविड की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है.

राजा हिल गया. राजा कांप उठा. और यहाँ हिलाने के लिए हिब्रू में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह एक मजबूत शब्द है।

इसका प्रयोग अन्य स्थानों पर आये भूकम्पों में किया जाता है। वह बस, आप जानते हैं, हिलना, कांपना शुरू कर दिया। और वह फाटक के ऊपर वाले कमरे में गया और रोने लगा।

और फिर हम उसे रोते हुए देखते हैं। उसने जाते-जाते कहा, हे मेरे बेटे अबशालोम! मेरा बेटा, मेरा बेटा अबशालोम.

और फिर देखो वह यहाँ क्या कहता है। काश मैं तुम्हारी जगह मर जाता। हे अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे!

डेविड की डिलीवरी हो चुकी है और वह इस तरह से बात कर रहा है। काश मैं तुम्हारी जगह मर जाता. काश आपका तख्तापलट सफल होता।

वास्तव में? और वह यह बात उन लोगों के सामने कह रहे हैं जिन्होंने उनके सिंहासन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। योआब को यह समाचार मिला, कि राजा अबशालोम के लिये रो रहा है, और विलाप कर रहा है। और वैसे, डेविड रो रहा है और जोर-जोर से चिल्ला रहा है।

और तामार को स्मरण करो। तामार को याद है कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद वह रो रही थी और रो रही थी। और जो घूमता है वह चारों ओर आता है।

डेविड वही महसूस कर रहा है जो वह अब महसूस करती है। इस सब में न्याय को न चूकें। योआब को यह समाचार मिला, कि राजा अबशालोम के लिये रो रहा है, और विलाप कर रहा है।

और पूरी सेना के लिए उस दिन की जीत मातम में बदल गयी। क्योंकि उस दिन, सैनिकों ने यह कहते सुना, राजा अपने पुत्र के लिये शोक मना रहा था। इस प्रकार, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की।

उन्होंने अपने राजा को बचा लिया है. और अब हर कोई शोक मनाने लगता है क्योंकि राजा है। उस दिन उन लोगों ने शहर में चोरी की।

जैसे युद्ध से भागने पर मनुष्य को लज्जा आती है। इसलिए जैसे ही लोग शहर में आए, ऐसा लगा मानो वे हार गए हों। यहाँ कुछ गड़बड़ है.

राजा ने अपना चेहरा ढँक लिया और जोर-जोर से रोने लगा। हे मेरे बेटे, अबशालोम ! हे अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे! उसने अबशालोम का नाम पाँच बार और मेरे पुत्र का आठ बार कहा। योआब के पास बहुत कुछ था।

योआब घर में राजा के पास गया, और उस ने कहा, आज तू ने अपके सब पुरूषोंको अपमानित किया है। जिन्होंने अभी-अभी तुम्हारा और तुम्हारे बेटे-बेटियों का, और तुम्हारी पत्नियों और रखैलों का प्राण बचाया है। आप उनसे प्यार करते हैं जो आपसे नफरत करते हैं और आप उनसे नफरत करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं।

आपने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि कमांडरों और उनके लोगों का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूं कि यदि अबशालोम आज जीवित होता और हम सब मर जाते, तो तुम्हें प्रसन्नता होती। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है डेविड।

यह आपकी पूरी सेना और आपके वफादार अनुयायियों के बारे में है। अब बाहर जाओ और अपने आदमियों को प्रोत्साहित करो। मैं प्रभु की शपथ खाता हूँ कि यदि तुम ऐसा न करोगे तो रात होते-होते तुम्हारे पास एक भी मनुष्य न बचेगा।

यह तुम्हारे लिए उन सभी विपत्तियों से भी अधिक बुरा होगा जो तुम्हारी युवावस्था से लेकर अब तक तुम पर आई हैं। इसलिए, यदि आप इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो आप अपनी सेना खो देंगे। और यदि आप सोचते हैं कि अब तक आपका अनुभव बुरा रहा है, तो यह और भी बुरा होगा।

यह योआब की बुद्धिमान सलाह है। जो हमेशा वही करता है जो उसे लगता है कि डेविड के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि जो दाऊद के लिए सर्वोत्तम है वही योआब के लिए सर्वोत्तम है।

अत: राजा उठे और प्रवेश द्वार पर अपना स्थान ग्रहण किया। तो, डेविड अनुपालन करता है। और जब उन लोगों को बताया गया कि राजा प्रवेश द्वार पर बैठा है, तो वे सभी उसके सामने आये।

तो, एक बहुत ही दुखद कहानी. प्रभु का अनुशासन एक बार आदेश देने के बाद अपरिहार्य है। किस्त तीन का भुगतान कर दिया गया है.

और प्रभु का अनुशासन, भले ही उसके उद्धार से संयमित हो, बहुत, बहुत दर्दनाक हो सकता है। और डेविड कई मायनों में उस दर्द का अनुभव कर रहा है जो तामार ने अनुभव किया था। और इसलिए हम कहानी के बीच में उसे मिस नहीं कर सकते।

लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी बाइबल की सबसे दुखद कहानियों में से एक है, जिसमें एक पिता को अपने बेटे के लिए इस तरह शोक मनाते हुए देखा गया है, वास्तविकता से दूर, यह देखने में असफल रहा कि उसका बेटा वास्तव में उसका दुश्मन था। और यह दुखद है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। यह हमें अगले भाग में लाता है, जिसे हम कवर करने जा रहे हैं।

अध्याय 19, पद 9। पद 8 के अंत में याद रखें, इस्राएली अपने घरों को भाग गए थे। और 19.9 में, हम यह देखने के लिए स्थानांतरित होने जा रहे हैं कि इज़राइल की जनजातियों के बीच क्या चल रहा है। उन्हें अब निर्णय लेना होगा.

उन्होंने अबशालोम को अपना समर्थन दिया है। वह चला गया है। डेविड वापस आ गया.

हम क्या करने जा रहे हैं? लेकिन 19.9 से अध्याय 20, श्लोक 26 के अंत तक, मैंने शीर्षक दिया है, राजा की वापसी राज्य में उथल-पुथल लाती है। तो, ये कठिन दिन हैं, और कुछ संघर्ष और कुछ तनाव होने वाला है। और यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इज़राइल डेविड को अपना समर्थन वापस देने जा रहा है।

और इसलिए, मुझे लगता है कि हम इस खंड में जो देखते हैं वह यह है कि पाप के परिणाम लगातार बने रह सकते हैं, तब भी जब प्रभु के पश्चाताप करने वाले सेवक एकता को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। और डेविड ऐसा करने जा रहा है. और प्रभु की विश्वासयोग्य वाचा का वादा पूरा हो गया है।

तो, फिर से, हमने प्रभु को डेविड को बचाने के लिए काम करते हुए पाया है, लेकिन साथ ही हमने प्रभु को डेविड को अनुशासित करते हुए भी पाया है, और हमें यहां उन्हें संतुलन में रखना है। और डेविड एकता को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने जा रहे हैं। प्रभु ने उसे बचा लिया है, लेकिन साथ ही, वह योआब और विशेष रूप से अबशालोम की उस तरह देखभाल नहीं करके अपने पाप के परिणामों का अनुभव करने जा रहा है जिस तरह उसे पहले करना चाहिए था।

और इसलिए, इज़राइल इस समय एकता की कमी का अनुभव कर रहा है। और हम 19.9 में पढ़ते हैं, इस्राएल की सभी जनजातियाँ एक दूसरे से बहस कर रही हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना है.

राजा ने हमें शत्रुओं के हाथ से बचाया। उसी ने हमें पलिश्तियों के हाथ से बचाया है। इसलिए, उन्हें याद है कि डेविड ने अतीत में क्या किया था, और उन्हें एहसास हुआ कि वह इज़राइल के लिए एक बड़ी संपत्ति रहा है।

परन्तु अब वह अबशालोम से बचने के लिये देश से भाग गया है। और अबशालोम, जिसे हम ने अपके ऊपर प्रभुता करने को ठहराया या, वह युद्ध में मर गया है। तो, दाऊद एक प्रकार से निर्वासन में है, और अबशालोम मर चुका है।

तो आप राजा को वापस लाने के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? वे संघर्ष कर रहे हैं कि क्या करें। इस बीच, पद 11 में, राजा दाऊद ने सादोक और याजक एब्यातार को यह सन्देश भेजा। यहूदा के पुरनियों से पूछो, कि तुम ही राजा को उसके महल में वापस लाने में सबसे पीछे क्यों हो, क्योंकि जो बात सारे इस्राएल में कही जा रही है वह राजा के निवास तक पहुंच गई है? इसलिए, वह यहूदा के लोगों तक पहुंच रहा है।

जब उसका शासनकाल बहुत पहले शुरू हुआ था, तो उसने सबसे पहले हेब्रोन से यहूदा पर शासन किया था, और इसलिए वह इस बिंदु पर उन तक पहुंच रहा है। डेविड को एहसास होता है कि उसे अपने समर्थन और अपनी शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। वह यरूशलेम वापस जाना चाहता है, और इसलिए वह उन तक पहुंच रहा है, और वह उन्हें मेरा अपना मांस और खून कहता है।

आपको राजा को वापस लाने वाले अंतिम व्यक्ति क्यों बनना चाहिए? आप मेरे साथी आदिवासी हैं. आपको अपना समर्थन देने वाले और मुझे वापस लाने वाले पहले व्यक्ति होने चाहिए। और फिर डेविड यहां कुछ और करने जा रहा है, हमें पता चला।

वह योआब पर क्रोधित है क्योंकि योआब ने अबशालोम को मार डाला। और उस ने कहा, और अमासा से कह, क्या तू मेरा ही मांस और लोहू नहीं है? और अमासा दाऊद का भतीजा है। उसकी माँ योआब से भिन्न थी।

वे भाई नहीं हैं. यदि तू योआब के स्थान पर आजीवन मेरी सेना का सेनापति न हो, तो परमेश्वर मुझ से चाहे चाहे जितनी कठोरता से व्यवहार करे। इसलिए, दाऊद योआब को पदावनत कर रहा है, और उसने अमासा को, जो उसकी एक अलग बहन के भतीजे में से एक है, को अब सेना का प्रभारी बनने के लिए चुना है।

तो, आप लगभग समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। यह योआब के साथ ठीक नहीं होने वाला, अच्छा नहीं होने वाला। उसने यहूदा के लोगों के दिलों को इस तरह जीत लिया कि वे सभी एकमत हो गए।

इसलिए, यहूदा दाऊद के पीछे एकजुट हो गया है। सचमुच, कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसा करेंगे। यहूदा की ओर से सर्वसम्मत स्वीकृति हुई, और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, कि तू अपके सब जनोंसमेत लौट आ।

तो, आप वापस आएं, हम आपका समर्थन करेंगे। अत: राजा लौट आया और यरदन तक चला गया। यहूदा के लोग बाहर जाकर राजा से मिलने और उसे यरदन पार ले आने के लिये गिलगाल में आए थे।

तो, चित्र लीजिए, डेविड को जॉर्डन के पार भागना पड़ा। अब वह वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसा करने पर उसे समर्थन मिले। यहूदा के लोगों ने निश्चय किया है, हाँ, हम उसका समर्थन करेंगे।

वे उससे मिलने के लिए बाहर जाते हैं। अच्छा, देखो, कौन आता है? गेरह का पुत्र शिमी, जो बहुरीम का बिन्यामीनी था, यहूदा के लोगों के साथ राजा दाऊद से मिलने को दौड़ा। वह अकेला नहीं है.

उसके साथ एक हजार बिन्यामीनी , और शाऊल के घराने का प्रधान जीवा, और उसके चौदह पुत्र और बीस सेवक थे। इसलिए, बहुत सारे बेन्जामिनवासी यहां भी दिखाई दे रहे हैं। वे यरदन की ओर दौड़े जहाँ राजा था।

उन्होंने राजा के घराने पर कब्ज़ा करने और उसकी इच्छानुसार काम करने के लिए घाट पार किया। तो, ऐसा लगता है मानो ये बिन्यामीन दाऊद को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। शिमी मुसीबत में है.

आखिरी बार जब हमने उसे देखा था, तो वह पत्थर फेंक रहा था और डेविड को कोस रहा था। तब गेरह का पुत्र शिमी यरदन पार गया, और राजा के साम्हने गिर पड़ा । और उस ने उस से कहा, हे प्रभु मुझे दोषी न ठहराए।

इसलिए, वह माफ़ी मांग रहा है। जिस दिन मेरे प्रभु राजा ने यरूशलेम को छोड़ा, उस दिन तेरे दास ने कैसा बुरा काम किया, उसे स्मरण न कर। राजा इसे अपने मन से निकाल दे।

क्योंकि मैं, तेरा दास, जानता हूं कि मैं ने पाप किया है। परन्तु आज मैं यूसुफ के गोत्रों में से उत्तर दिशा के लोगों में से प्रथम के रूप में यहां आया हूं, कि आकर अपने प्रभु राजा से मिलूं। इसलिए, मुझे लगता है कि शिमी को एहसास है कि वह मुसीबत में है।

डेविड को दोषमुक्त कर दिया गया है। उनका श्राप पूरा नहीं हुआ. और इसलिए, वह माफ़ी की भीख मांग रहा है।

खैर, अबीशै वहाँ है, और आप जानते हैं कि वह शिमी को पसंद नहीं करता है। वह पहले भी शिमी की हत्या करना चाहता था, और वह इसे फिर से करना चाहता है। वह डेविड से कहता है, क्या इसके लिए शिमी को मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए? उसने प्रभु के अभिषिक्त को श्राप दिया।

तो अबीशै इस पर दूसरा रन लेना चाहता है। और दाऊद ने उत्तर दिया, हे सरूयाह के पुत्रो, इसका तुम से क्या सम्बन्ध? आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? क्या आज इजराइल में किसी को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हूं? अत: राजा ने शिमी से कहा, तुम नहीं मरोगे। और राजा ने शपथ खाकर उससे यह वादा किया।

तो, एक प्रश्न यह है कि दाऊद बिन्यामीनियों के प्रति इतना दयालु क्यों है ? खैर, मुझे लगता है कि उन्हें एहसास है कि यह आगे की लड़ाई का दिन नहीं है। हम इसे लम्बा नहीं खींचना चाहते. प्रभु ने हमें जीत दिलाई है, तो आइये इसमें कुछ दया दिखायें।

लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यहां कुछ अधिक राजनीतिक प्रेरणा हो सकती है। आख़िरकार, शिमी अकेली नहीं है। उसके साथ बहुत से बिन्यामीनवासी हैं।

और इसलिए, डेविड के लिए यह समझ में आता है कि उसे माफ कर दिया जाए और जो बीत गया उसे भुला दिया जाए। क्योंकि ऐसा करके वह उस बेन्जामिन तत्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इसलिए, मुझे लगता है कि इसमें से कुछ चल भी रहा है।

क्योंकि बाद में अपनी मृत्यु शय्या पर, डेविड इतना दयालु नहीं होगा। वह सुलैमान से कहने जा रहा है, यह 1 राजा 2, श्लोक 8 और 9 में है, वह मूल रूप से कहने जा रहा है, शिमी ने मुझे शाप दिया, और उसे मरना होगा। और मैं चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तो आप इसका ख्याल रखें।

वह सुलैमान से योआब की देखभाल करने के लिए भी कहता है। और सुलैमान वैसा ही करता है। इसलिए, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि डेविड यहाँ केवल क्षमा का प्रतिमान है।

मुझे लगता है कि वह शिमी को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे वह देता है क्योंकि उसे एहसास है कि यह उसके लिए एक अवसर है, कुछ एकता बनाने, राष्ट्र को फिर से एकजुट करने और बेंजामिनियों को अपने पक्ष में लाने का क्योंकि उसे सही ठहराया गया है। खैर, देखो और कौन आता है। अध्याय 19, श्लोक 24 में, मपीबोशेत प्रकट होता है।

स्मरण करो, पहिले जीवा ने आकर कहा, मपीबोशेत ने तुझे धोखा दिया है। और दाऊद ने मपीबोशेत की सारी सम्पत्ति जीवा को दे दी। परन्तु शाऊल का पोता मपीबोशेत भी राजा से मिलने के लिये नीचे आता है।

राजा के जाने के दिन से लेकर सुरक्षित वापस लौटने के दिन तक उसने न तो अपने पैरों की देखभाल की, न ही अपनी मूंछें काटी, या अपने कपड़े धोये। ऐसा लगता है मानो वह डेविड को धोखा देने के बजाय उसके लिए शोक मना रहा हो। और वह यरूशलेम से राजा से भेंट करने को आया।

और दाऊद ने उस से पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों न चला? आप कहां थे? और उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मैं जो तेरा दास हूं, मैं ने लंगड़ा हूं, मैं ने कहा, मैं अपके गदहे पर काठी बन्धवाना चाहता या, कि तेरे साय चल सकूं, परन्तु जीवा ने मुझे धोखा दिया। उसने ऐसा नहीं किया. और इसलिए, मैं फंस गया था।

और उस ने मेरे प्रभु राजा के साम्हने तेरे दास की निन्दा की। परन्तु मेरा स्वामी, राजा, परमेश्वर के दूत के समान है, इसलिए जो चाहो करो। और मेरे दादा के सभी वंशज मेरे स्वामी, राजा से मृत्यु के अलावा कुछ भी पाने के लायक नहीं हैं।

परन्तु तू ने अपके दास को अपक्की मेज पर खानेवालोंके बीच में स्थान दिया। तो मुझे राजा से और अधिक अपील करने का क्या अधिकार है? पहले तो तुमने मुझ पर बहुत दया की। मैं कौन होता हूं आपको यह निर्देश देने वाला कि अब आपको क्या करना है? मपीबोशेत मेरे प्रति बहुत ईमानदार प्रतीत होता है।

और जब वर्णनकर्ता उसका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो शोक में डूबा हुआ है, तो यह मुझे बताता है कि यहाँ सच्चाई है। और इसलिए, डेविड कहते हैं, ठीक है, और अधिक क्यों कहें? अब वह अपना पुराना फैसला बदलने जा रहे हैं. मैं तुम्हें और जीवा को ज़मीन बाँटने का आदेश देता हूँ।

उसने मुझसे एक बात कही , तुमने मुझसे दूसरी बात कही। मैं बस इसे विभाजित कर दूंगा. लेकिन मपीबोशेत, और मुझे लगता है, इससे कुछ प्रामाणिकता भी मिलती है, वह राजा से कहता है, उसे सब कुछ ले लेने दो, अब जब मेरा स्वामी, राजा, सुरक्षित घर लौट आया है।

मुझे बस आपकी परवाह है. यदि वह सब कुछ पाना चाहता है, तो उसे प्राप्त करने दो। तो आगे हमारी मुलाकात बर्जिल्लै नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो गिलियडवासी है ।

राजा के साथ यरदन पार करने और उसे वहां से विदा करने के लिये रोगालीम से उतरा । और बरजिल्लै बूढ़ा है. वह 80 साल के हैं.

महनैम में रहने के दौरान उन्होंने डेविड की देखभाल की है। वह बहुत अमीर आदमी है. और दाऊद ने बरजिल्लै से कहा, तू मेरे संग पार क्यों नहीं चलता? यरूशलेम में मेरे साथ रहो.

मैं इसे आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो. आप वफादार रहे हैं, और मैं आपके प्रति वफादारी दिखाना चाहता हूं।

लेकिन बरज़िलाई जवाब देते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं अब संक्षेप में कह रहा हूं, मेरे पास जीने के लिए बहुत अधिक समय नहीं है, और मैं वास्तव में अपने अंतिम दिन यरूशलेम में नहीं बिताना चाहता। मैं 80 साल का हूं. मैं यह अंतर नहीं बता सकता कि क्या आनंददायक है और क्या नहीं।

मुझमें कोई स्वाद नहीं बचा है. मैं स्वाद नहीं पहचान सकता. मैं पुरुष और महिला गायकों की आवाज़ नहीं सुन सकता।

मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता. तुम्हें मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं तुम्हारे साथ जॉर्डन पार करूंगा, तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए कुछ दूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इनाम देने की जरूरत नहीं है।

तेरा दास लौट आए, कि मैं अपके नगर में अपके माता पिता की कब्र के निकट मरूं, पद 37. परन्तु मैं तुझे बताऊंगा क्या। यहां मेरा एक नौकर है, किम हैम, और मैं उसे एक सफल करियर में लॉन्च करना चाहता हूं ।

मैं अब व्याख्या कर रहा हूँ. वह मेरे स्वामी राजा के साथ पार चले, और जो कुछ तू चाहे उसके लिये करे। और इसलिए, राजा ने कहा, किम हाम मेरे साथ पार हो जाएगा, और जो कुछ तुम चाहोगे मैं उसके लिए करूंगा।

और जो कुछ तुम मुझ से चाहोगे , मैं तुम्हारे लिये करूंगा। इस प्रकार सब लोग यरदन पार हो जाएं। डेविड पार हो गया.

राजा बरजिल्लै को चूमता है, उससे विदा लेता है और वह घर चला जाता है। और किम हाम उसके साथ पार हो गया। और यहूदा की सारी सेना और इस्राएल की आधी सेना ने राजा को अपने वश में कर लिया।

तो, डेविड को यहूदा का समर्थन प्राप्त है। उन्हें इज़राइल से कुछ समर्थन प्राप्त है। और तब इस्राएली पुरूष राजा के पास आए, और डाह करने लगे।

याद रखें, पहले वे निर्णय लेने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच दाऊद यहूदा के लोगों के पास पहुंचा और उन्होंने उनका समर्थन किया। इस्राएल के लोग विचार-विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए।

खैर, वे अब परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहूदा के लोगों ने उन पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। हमारे भाई, यहूदा के लोग, राजा को क्यों चुरा ले गए, और उसे और उसके घराने को उसके सारे जनों समेत यरदन पार ले आए? खैर, यहूदा के लोग इससे परेशान हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजा का हमसे घनिष्ठ संबंध है।'

आप इस पर क्रोधित क्यों हैं? क्या हमने राजा का कोई भोजन खाया है? क्या हमने अपने लिए कुछ लिया है ? तब इस्राएली पुरूषोंने उत्तर दिया, कि राजा में हमारा दस अंश है। हमारे पास अधिक जनजातियाँ हैं। आप सिर्फ एक जनजाति हैं.

अत: राजा पर हमारा तुमसे अधिक दावा है। फिर आप हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार क्यों करते हैं? क्या हम राजा को वापस लाने की बात करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे? ख़ैर, हो सकता है कि उन्होंने इसके बारे में बात की हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परन्तु यहूदा के लोग इस्राएल के लोगों से भी अधिक मजबूती से अपना दावा पेश करते हैं।

और यद्यपि दाऊद वापस आ रहा है, उसके पाप, योआब और विशेष रूप से अबशालोम को न्याय दिलाने में उसकी विफलता के कुछ नकारात्मक परिणाम हुए हैं। और तुम समझते हो कि गोत्रों, उत्तरी गोत्रों और यहूदा के बीच एकता की कमी है। और मुझे लगता है कि यहां कुछ पूर्वाभास है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम डेविड के शेष शासनकाल और सुलैमान के शासनकाल तक जारी रहेगा।

लेकिन जैसे ही सुलैमान की मृत्यु हुई, उत्तरी राज्य सुलैमान के उत्तराधिकारी रहूबियाम के पास शिकायतें लेकर आया। उस समय, उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता और राज्य हमेशा के लिए विभाजित हो जाता है। और इसलिए, हम उस तनाव को देख रहे हैं जो यहां विकसित हो रहा है।

डेविड वापस आ रहा है, लेकिन उथल-पुथल है। कार्यों के परिणाम होते हैं और डेविड उनमें से कुछ का अनुभव कर रहा है। खैर, एक उपद्रवी है.

2 शमूएल 20, आयत 1 में, हम शेबा नाम के इस उपद्रवी के बारे में पढ़ते हैं। उसे बेलियल का आदमी कहा जाता है। वह एक बेकार आदमी है.

वही अभिव्यक्ति जो नाबाल के लिए इस्तेमाल की गई थी, या 1 शमूएल 25, 25 में इस्तेमाल की गई थी। एक समान अभिव्यक्ति, बेकार बेटे, एली के बेटों के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो, यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है।

वह एक बेंजामिन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उस ने तुरही फूंककर चिल्लाकर कहा, दाऊद में हमारा कोई भाग नहीं, और यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग नहीं। हे इस्राएल, हर एक अपने डेरे को लौट जाए।

इसलिए, वह यहूदा और उत्तरी जनजातियों के बीच एकता की कमी का फायदा उठाना चाहता है। और इसलिए, आयत 2 के अनुसार, इस्राएल के सभी लोगों ने बिक्री के पुत्र शेबा का अनुसरण करने के लिए दाऊद को छोड़ दिया। परन्तु यहूदा के लोग यरदन से लेकर यरूशलेम तक पूरे रास्ते अपने राजा के पास रहे।

तो, ऐसा लगता है कि शुरू में शेबा सफल है क्योंकि वह इज़राइल के लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेविड यरूशलेम में अपने महल में वापस चला जाता है। उसे पता चलता है कि रखैलों के साथ क्या हुआ है, और इस बिंदु से उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है।

उन्हें उनकी मृत्यु के दिन तक कारावास में रखा जाता है, और वे विधवाओं की तरह जीवन बिताती हैं। एक और अनुस्मारक, जब आप मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं तो बहुत से लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। तब राजा अमासा से कहता है, अब याद रखो, अमासा नया सेनापति है।

वह कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम यहूदा के लोगों को बुलाओ और तीन दिन में मेरे पास आओ। और इसलिए, अमासा ऐसा करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे डेविड द्वारा निर्दिष्ट समय से अधिक समय लगता है। और इसलिये दाऊद ने अबीशै से कहा, शीबा हमारी हानि अबशालोम से भी अधिक करेगा।

अपने स्वामी के आदमियों को ले जाओ, उसका पीछा करो, नहीं तो वह गढ़वाले नगर ढूंढ़कर हम से भाग जाएगा। इसलिए, डेविड शेबा के बारे में चिंतित है, जिसने इस विद्रोह को भड़काया है, और वह सोचता है कि वह अबशालोम से भी बदतर दुश्मन हो सकता है, इसलिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत है। अमासा अभी तक वापस नहीं आया है, और इसलिए अबीशै, मैं तुम्हें यह काम देने जा रहा हूं।

तो, ध्यान दें कि यह योआब नहीं है, यह अबीशै है। और इस प्रकार योआब के पुरूष और अन्य योद्धा अबीशै की आज्ञा के अधीन निकल गए, और शेबा का पीछा करने के लिये यरूशलेम से निकले। और वे गिबोन में ग्रेट रॉक पर हैं, और अमासा अंततः उनसे मिलने आता है।

जोआब ने अपना सैन्य अंगरखा पहन रखा है, उसने इसे अपनी कमर पर बेल्ट से बांध रखा है, और इसके म्यान में एक खंजर है, जैसे ही वह आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि सुविधाजनक रूप से, खंजर अपने म्यान से बाहर गिर जाता है। और योआब ने अमासा से कहा, हे मेरे भाई, तू क्या हाल है? याद रखें, वे चचेरे भाई-बहन हैं। तब योआब ने अमासा को चूमने के लिये अपने दाहिने हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ी।

और आप सोचेंगे कि वह प्यार और दोस्ती के भाव में अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए वह उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपने दाहिने हाथ, अपने प्रमुख हाथ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमासा जोआब के हाथ में खंजर के प्रति सतर्क नहीं है। योआब ने जाहिरा तौर पर अपने बाएं हाथ में खंजर उठाया है, और उसने उसे अपने पेट में घोंप दिया, और अमासा की आंतें जमीन पर गिर गईं।

और दोबारा छुरा घोंपने के बिना, अमासा की मृत्यु हो गई। और योआब और उसका भाई अबीशै आगे बढ़ते हैं, और वे शेबा का पीछा करते हैं। तो, हत्यारा योआब अभी भी अपने खेल पर है।

और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह इस तथ्य से नाराज है कि अमासा को उसका पद दिया गया था, और इसलिए उसने उस व्यक्ति की हत्या करने का फैसला किया जिसे डेविड ने नए जनरल के रूप में नामित किया था, भले ही वह उसका रिश्तेदार हो। तब योआब के पुरूषों में से एक ने अमासा के पास खड़े होकर कहा, जो कोई योआब के पक्ष में हो, और जो दाऊद के पक्ष में हो, वह योआब के पीछे हो ले।

तो, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि योआब अपना पद वापस चाहता है, और वह ऐसे बोल रहा है मानो वह सेना का जनरल हो। अमासा अपने खून में लथपथ पड़ा हुआ है, और लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं, और इसलिए उन्हें एहसास होता है, हमें उसके शरीर को सड़क से हटाना होगा, इसलिए वे उसे सड़क से खींचते हैं, और यह सब बहुत अपमानजनक है, यह सब विवरण। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ हमें यह याद दिलाने के लिए बनाया गया है कि योआब कितना खून का प्यासा हत्यारा है।

खैर, शेबा इस्राएल के सभी गोत्रों से होकर गुजरती है और उत्तर की ओर बढ़ती है, और योआब उसका पीछा करता है, सीधे उसके रास्ते पर चलता रहता है, और वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, और योआब उस शहर को घेर लेता है जहाँ शेबा गया है, और वे एक घेराबंदी रैंप का निर्माण करें, और यह शहर के बाहरी किलेबंदी के खिलाफ खड़ा था, और वे इसे गिराने के लिए दीवार पर हमला कर रहे हैं। खैर, इस शहर की एक बुद्धिमान महिला पुकारती है, सुनो, सुनो, योआब से कहो कि वह यहां आए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और वह उसके पास गया, और उसने कहा, क्या तू योआब है? वह जाता है, मैं हूं.

वह कहती है, अच्छा, मेरी बात सुनो। वह कहता है मैं सुन रहा हूं। वह कहती है, बहुत पहले, वे कहा करते थे, अपना उत्तर एवेल, इस शहर में प्राप्त करें, और इसने इसे बसाया।

हम इज़राइल में शांतिपूर्ण और वफादार हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने देश में शांति को बढ़ावा दिया है। लोग झगड़ों को सुलझाने के लिए यहां आते थे।

यह हमारी प्रतिष्ठा है. आप उस शहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इज़राइल में एक माँ है, माँ का रूपक है, जो राष्ट्र का पोषण करती है। और इसकी परवाह करता है.

तुम यहोवा की विरासत को क्यों निगलना चाहते हो? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और योआब का उत्तर यह है, कि यह मुझ से दूर रहे। निगलना या नष्ट करना मेरे बस की बात नहीं। ऐसी बात नहीं है.

एप्रैम के पहाड़ी देश में बिक्री का पुत्र शेबा नाम एक पुरूष ने दाऊद के विरूद्ध राजा के विरूद्ध हाथ उठाया है। इस एक आदमी को सौंप दो, और मैं शहर से चला जाऊँगा। मुझे आपके शहर की परवाह नहीं है.

में उसे चाहता हूँ। मुझे शीबा चाहिए. स्त्री ने योआब से कहा, इसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा।

तब वह स्त्री सब लोगों के पास अपनी बुद्धिमानी की सम्मति लेकर गई, और उन्होंने शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। उसने तुरही बजाई, उसके आदमी तितर-बितर हो गए, और वे अपने घर चले गए, और योआब यरूशलेम को वापस चला गया। इस प्रकार योआब ने शीबा की सुधि ली।

जाहिरा तौर पर, इस बीच, शेबा ने वह सारा समर्थन खो दिया जो उसे शुरू में मिला हुआ लग रहा था। और जब वह भाग रहा था, तो यह तथ्य कि वह भाग जाएगा, उसके आत्मविश्वास के स्तर के बारे में कुछ बताता है। इस्राएलियों के शुरुआती समर्थन के बावजूद, वह डेविड की सेना से निपटने के लिए तैयार नहीं था।

और अंत में, कोई भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होता है, और वे उसका सिर दीवार पर फेंक देते हैं। और फिर, अध्याय 20 के अंत में, हमारे पास डेविड के मंत्रिमंडल में अधिकारियों का एक गठबंधन है, जैसा कि यह था। योआब इस्राएल की सारी सेना पर अधिकार रखता था।

अच्छा, अंदाज़ा लगाओ कि कौन वापस आया था? अमासा मर चुका था. डेविड स्पष्ट रूप से योआब के साथ कुछ नहीं करता है, और इसलिए वह सेना का प्रभारी वापस आ गया है। और फिर, हम इन सभी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप श्लोक 24 पर वापस जाएं, तो एडोनीराम जबरन श्रम का प्रभारी था।

यह थोड़ा परेशान करने वाला है. डेविड स्पष्ट रूप से कुछ इज़राइलियों को काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, शायद सार्वजनिक परियोजनाओं पर या ऐसा कुछ, एक श्रम शक्ति जिसे सरकार चला रही है। ठीक है, और यह अच्छा नहीं है.

यह सुलैमान और रहूबियाम के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जो अंततः बहुत दमनकारी तरीके से इस कार्यबल का विस्तार करते हैं। हमने इसके बारे में किंग्स में पढ़ा, यह वास्तव में उस सिद्धांत का उल्लंघन है जिसके अनुसार राजा को अपने देशवासियों से ऊपर उठना नहीं चाहिए। वह व्यवस्थाविवरण 17, श्लोक 20 है।

सुलैमान और रहूबियाम की इन दमनकारी नीतियों के कारण सुलैमान की मृत्यु के बाद राज्य का विभाजन हो गया। और वास्तव में, यह व्यक्ति जिसे यहां एडोनिराम कहा जाता है, अन्यत्र उसे एडोराम कहा जाता है, डेविड का पर्यवेक्षक, वह सुलैमान और रहूबियाम के अधीन उस पद पर बना हुआ है। और जब रहूबियाम ने उसे विद्रोही उत्तरी कार्यबल को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा, तो इस्राएलियों ने उसे पत्थर मारकर मार डाला।

इसलिए, यह देखना थोड़ा परेशान करने वाला है कि डेविड के केबिन में अब जबरन मजदूरी कराने का प्रभारी कोई है। इसलिए, डेविड अभी भी कुछ मामलों में एक सामान्य राजा की तरह काम कर रहा है। खैर, यह हमें इस खंड के अंत में लाता है।

शमूएल की पुस्तकों के अध्ययन में हमने जो कुछ छोड़ा है वह उपसंहार, 2 शमूएल 21-24 है, और हम आने वाले पाठों में इसके बारे में बात करेंगे। 21-24 की सामग्री इसके कालानुक्रमिक क्रम में नहीं है। हम इनमें से कुछ घटनाओं के साथ डेविड के शासनकाल में वापस जाने जा रहे हैं।

लेकिन हम इसे अपने अगले पाठ में 2 शमूएल 21 के साथ उठाएंगे।

यह डॉ. बॉब चिशोल्म 1 और 2 सैमुअल पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र 25, 2 सैमुअल 18-20 है। हे अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे, अध्याय 18 से अध्याय 19, श्लोक 8। राजा की वापसी राज्य में अशांति लाती है। अध्याय 19, श्लोक 9 से अध्याय 20 तक।