**डॉ. जॉन ओसवाल्ट , निर्गमन, सत्र 4, निर्गमन 7-8**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. जॉन ओसवाल्ट और निर्गमन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4 है, निर्गमन 7-8।

मेरा मानना है कि समय आ गया है। आप यहाँ हैं, और मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शुरू कर देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम अपने दिलों में खुशी के साथ फिर से आपके पास आते हैं।

हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से हमें आपको जानने का सौभाग्य मिला है। हम दुनिया के उन अरबों लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके पास यह अवसर नहीं है और हमें कोई कारण नहीं पता कि हमें क्यों अनुग्रहित किया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद कि जिस भी तरह से यह हममें से प्रत्येक के लिए था, आपने हमें संदेश पहुँचाया और हमने सुना और प्रतिक्रिया दी।

धन्यवाद। आपकी प्रशंसा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें आज शाम आपके वचन का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है।

और एक बार फिर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा दें। अपने वचन को फिर से जीवंत होने दें, और जैसे-जैसे हम सीखते हैं और बढ़ती समझ प्राप्त करते हैं, हम अपने अंदर आपकी आत्मा के काम के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमें ज्ञान में उस व्यर्थ वृद्धि से बचाएँ, जो केवल बंजरपन में वृद्धि है, जब तक कि आप आकर हमारे हृदयों में अपनी आत्मा न दें ताकि यह ज्ञान वास्तव में बुद्धि और अंतर्दृष्टि बन सके। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।

ठीक है, हम आज रात अध्याय 7 और 8 को देख रहे हैं, और हमेशा की तरह, अगले सप्ताह के लिए अध्ययन मार्गदर्शिका वहाँ टेबल पर है, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए देखें, क्या यह, हाँ, यह काम कर रहा है, अच्छा है।

तो, हम उद्धार की घटनाओं को देख रहे हैं। हमने अध्याय 1 में उद्धार की आवश्यकता के बारे में बात की है। अध्याय 2 में, उद्धारकर्ता की तैयारी। अध्याय 3 और 4 में, उद्धारकर्ता का आह्वान।

अध्याय 5, मुक्ति का प्रस्ताव। और अब हम मुक्ति की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं, जो हमें अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक ले जाती हैं। और आज शाम, अध्याय 7 और 8 को देखते हुए, हम विपत्तियों में से पहली चार को देख रहे हैं।

हमने पिछले सप्ताह अध्याय 6 और वंशावली के संभावित कारण, यह स्थापित करने कि ये लोग कौन हैं, और अब्राहम से लेकर अब तक के संबंध के बारे में बात की थी। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ़ एक देर से आने वाली बात है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो इस समूह में परमेश्वर की मनमानी रुचि से हुआ हो।

यह वास्तव में उन प्राचीन वादों की पूर्ति है। और इसलिए, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, अध्याय 6, श्लोक 26, यह मूसा और हारून थे जिनसे प्रभु ने कहा था। अब, हम श्लोक 28, 29 और 30 को देखते हैं, और जब हम अध्याय 6, श्लोक 10, 11 और 12 के साथ उनकी तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि वे बहुत समान हैं, लेकिन बिल्कुल समान नहीं हैं।

अध्याय 6, श्लोक 11 में दी गई आज्ञाओं और अध्याय 6, श्लोक 29 में दी गई आज्ञाओं में क्या अंतर है? यह कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन यह एक अंतर है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले, यह मिस्र के राजा फिरौन से कहना है कि वह इस्राएलियों को जाने दे।

दूसरे में, यह है कि मैं यहोवा हूँ, मिस्र के राजा फिरौन से कहो, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ। तो, एक सुझाव यह है कि दूसरे में पहले की तुलना में अधिकार का एक अलग स्तर है। क्या आपके पास उस अंतर के महत्व के बारे में कोई अन्य विचार है? हाँ, हाँ।

अध्याय 7, श्लोक 1 और 2 को देखें। वे इस चर्चा से कैसे संबंधित हैं? हारून संदेश देने जा रहा है, और वह इसे किससे प्राप्त करने जा रहा है? वह इसे मूसा से प्राप्त करने जा रहा है, और मूसा इसे परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहा है। तो, परमेश्वर फिर से पुष्टि कर रहा है कि आप अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। आप केवल वही नहीं कह रहे हैं जो आपने सीखा है और प्राप्त किया है और प्राप्त किया है।

आप इन लोगों से ईश्वर की ओर से बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तब मूसा की प्रतिक्रिया के संदर्भ में यह अंतर पैदा कर सकता है क्योंकि भले ही मूसा ने भी यही बात कही हो, और हमने पिछले सप्ताह शाब्दिक अर्थ के संभावित महत्व के बारे में बात की थी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके होंठ खतने नहीं हुए हैं। मूसा यहाँ भी यही बात कहता है।

फिर भी, मूसा आगे बढ़ता है और वही करता है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। इसलिए, मुझे लगता है कि यह भावना, यह नया भाव कि मूसा, आप एक राजदूत हैं। आप अपनी शर्तों पर नहीं बोल रहे हैं।

आप सिर्फ़ मेरी तरफ़ से बोल रहे हैं, और अगर फिरौन को यह पसंद नहीं आता, तो यह आपकी समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मंत्रालय में किसी के लिए भी यह याद रखना एक महत्वपूर्ण बात है। हम राजदूत हैं।

हम बस संदेश ले जा रहे हैं। कभी-कभी लोग संदेशवाहक को मार देते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारा काम नहीं है। यह उसका काम है।

और इसलिए, मुझे लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप हारून के पास संदेश ले जा रहे हैं, हारून वहाँ से संदेश ले जा रहा है, आखिरकार, यह आपका काम नहीं है। यह मेरा काम है। अब श्लोक 5 पर नज़र डालें। विपत्तियों का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक विपत्ति का देवताओं से कुछ लेना-देना है, और यह श्लोक क्या कह रहा है? जब मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो वे जान जाएँगे कि मैं प्रभु हूँ।

यह लगभग ऐसा है कि इस्राएलियों को बाहर लाना गौण बात है। जब मैं ये काम करूँगा तो वे जान जाएँगे कि मैं कौन हूँ, जिसके परिणामस्वरूप इस्राएली बाहर आएँगे। संभावित रूप से, ऐसा होता है।

ऐसा होता है, और आप देखिए, जैसे-जैसे हम अगले सप्ताह में प्रवेश करते हैं, कुछ मिस्रवासी प्रतिक्रिया देते हैं। तो, हाँ, मुझे लगता है कि यह कम से कम अवचेतन रूप से संकेत देता है कि ईश्वर सभी में रुचि रखता है, न कि केवल इस्राएलियों में, बल्कि हर कोई जानता है कि वह कौन है। अब, ठीक है, अनिवार्य रूप से, हिब्रू में, जिस शब्द का हर जगह अनुवाद किया गया है, उसका मूल विचार ज्ञान है, जो व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम है।

तो, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि पृथ्वी सूर्य से 93 मिलियन मील दूर है, लेकिन मैं इसे बाइबिल के अर्थ में नहीं जानता। बाइबिल के अर्थ में, यह आप ही हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है और परिणामस्वरूप, आपके पास यह अनुभवात्मक जागरूकता है। तो, यहाँ यही है।

वे मेरी पहचान और मेरे अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव करने जा रहे हैं। अब, हमने प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में थोड़ी बात की है। क्यों न लोगों को मिस्र से बाहर निकाल दिया जाए? ठीक है, ठीक है।

मम-हम्म, मम-हम्म, मम-हम्म, मम-हम्म। भगवान चाहते हैं कि लोग जानें कि मैं हूँ। अब, क्यों? लोगों को यह जानने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ठीक है।

पूर्वजों का परमेश्वर, प्रतिज्ञा का परमेश्वर। फिर भी मिस्रियों को यह जानने की क्या ज़रूरत है? दुनिया में किसी को यह जानने की क्या ज़रूरत है कि वह यहोवा है, कि वह मैं हूँ? ठीक है, हम सभी उसके प्राणी हैं। और क्या? हम सभी को यह जानने की ज़रूरत है कि वह एकमात्र और एकमात्र परमेश्वर है।

यह सही है। क्यों? ठीक है, ताकि हम उसकी पूजा कर सकें। हमें उसकी पूजा क्यों करनी चाहिए? ताकि हम उसके साथ एक रिश्ता बना सकें।

अगर मैं यह नहीं जानता, तो मैं किस बात पर यकीन कर सकता हूँ? मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ, और मैं यह भी यकीन कर सकता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ। दूसरे शब्दों में, ईश्वर को इस बात की चिंता है कि हमें वास्तविकता की सही समझ हो। पाप के मूल में वास्तविकता की गलत समझ है।

मैं अपने जीवन में सर्वोच्च हूँ, और मैं इसे अपने रास्ते पर चलते हुए बना सकता हूँ। और भगवान कहते हैं, माफ़ करना। मैं कह सकता हूँ कि जब मैं इस ऊँची इमारत से कूदूँगा, तो मैं ऊपर जाऊँगा।

यह वास्तविकता का एक गलत दृष्टिकोण है। और दुनिया का अधिकांश हिस्सा वास्तविकता के एक गलत दृष्टिकोण के तहत काम कर रहा है। इसलिए, परमेश्वर इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएँ।

जब तक हम उस समझ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक कोई मोक्ष नहीं है। और मैंने इस बारे में पहले भी बात की है, और अगर आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, तो आप वह सब कुछ जान जाएँगे जो मैं जानता हूँ और उससे भी कुछ ज़्यादा। लेकिन आत्मज्ञान के लिए दो ज़रूरी बातें हैं।

नंबर एक, ईश्वर है। नंबर दो, आप ईश्वर नहीं हैं। यही बात असल में सच है।

आप परम नहीं हैं। मैं परम हूँ। और आपको अपने जीवन को उसी आधार पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

तो क्या परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालना चाहता है? बेशक, वह चाहता है। ऐसा उसके वादे की वजह से है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी बात है।

यह पूरा उपक्रम रहस्योद्घाटन है। और बाइबल इसी बारे में है। बाइबल सृष्टिकर्ता की इस उत्कट इच्छा के बारे में है कि हमें यह जानना चाहिए कि जीवन क्या है।

और वह जीवन है। तो, यह पूरी किताब इस तथ्य के बारे में है कि सृष्टिकर्ता बोलता है। और उत्पत्ति 1 से प्रकाशितवाक्य 21 तक उसका जुनून यह है कि हम उसे जान सकें।

जैसा कि नए नियम में कहा गया है, जिसे सही तरीके से जानना अनंत जीवन है। इसलिए, हम इस शून्य को आगे बढ़ते हुए देखेंगे और मैं आपसे अगले सप्ताह वापस जाकर उन चीज़ों की सूची बनाने के लिए कहूँगा जो हम इन चीज़ों के परिणामस्वरूप जानते हैं। और यह एक निरंतर सूची होगी क्योंकि यह अध्याय 7 और अध्याय 14 के बीच लगभग 14 बार आती है।

ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुमसे कहे, कोई चमत्कार करो, तो हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने फेंक दो, और वह साँप बन जाएगी।

तो, मूसा और हारून फिरौन के पास गए। अब, यहाँ फिर से, आप देखिए, अध्याय चार की तरह, हमारे पास कोई बड़ी भावनात्मक बात नहीं थी, ठीक है, भगवान, ठीक है, मैंने कहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने जा रहा था।

लेकिन ठीक है। ठीक है। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ।

नहीं। वह गया और उसने ऐसा किया। और अंत में, यही हुआ।

उसने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके अधिकारियों के सामने फेंकी, और वह साँप बन गई। फिर फिरौन ने बुद्धिमान पुरुषों और जादूगरों को बुलाया।

मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। हर एक ने अपनी लाठी को नीचे फेंका, और वह साँप बन गया। लेकिन हारून की लाठी ने उनकी छड़ियों को निगल लिया।

फिर भी फिरौन का दिल कठोर हो गया, और उसने उनकी बात नहीं मानी, जैसा कि यहोवा ने कहा था। अच्छा सवाल। अच्छा सवाल।

मुझे लगता है, फिर से, यह पहचानना आकर्षक है कि ये असली लोग हैं। अगर यह एक काल्पनिक कहानी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने पुराने थे। ये असली लोग हैं।

दूसरी बात जो मुझे लगता है कि यह कह रहा है कि ये लोग, बाइबिल के दृष्टिकोण से, देर से मध्य आयु के हैं। खैर, मध्य आयु हमेशा आप जहां भी हैं, उससे 10 साल आगे होती है। लेकिन यह फिर से कह रहा है कि ये परिपक्व लोग हैं।

ये वे लोग नहीं हैं जो जोश में आकर भगवान की सेवा करने निकल पड़े हैं। ये वे लोग हैं जो कुछ समय से सड़क पर हैं। और अगर वे हाँ कहते हैं, तो हम वही करेंगे जो वह चाहते हैं; यह किसी परिपक्व निर्णय लेने का परिणाम है।

धन्यवाद। अच्छा सवाल है। और ये ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले भी कही हैं; मैं फिर से कहूँगा: यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता।

यहाँ हर चीज़ का कोई न कोई महत्व है। हो सकता है कि हम हमेशा सही से न जान पाएं कि वह महत्व क्या है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।

अब, जादूगरों की हरकतें क्या दर्शाती हैं? वे इसे फिर से श्लोक 22 में करते हैं, और वे इसे फिर से अध्याय 8, श्लोक 7 में करते हैं। जादूगरों की हरकतें हमें चमत्कारों और चमत्कारों की प्राप्ति के बारे में क्या बताती हैं? उन्हें नकली बनाया जा सकता है। उन्हें नकली बनाया जा सकता है। यह काला जादू है।

हाँ, पाठ में यही लिखा है। ठीक है। ठीक है।

यह अगला सवाल है। मिस्र के जादूगरों को इससे क्या पता चला होगा? ओह-ओह। ओह-ओह।

हम यहाँ कुछ ऐसे चिकित्सकों के आमने-सामने हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। हाँ। अब यहाँ ज़्यादा आगे मत बढ़िए।

रुको। भगवान इसकी अनुमति क्यों देते हैं? ठीक है। इसका प्रभाव बड़ा होता है।

ठीक है। ठीक है। शायद वह जादूगरों को उनकी असलियत से परिचित कराने की कोशिश कर रहा है।

आइए देखें, पीछे जाएं और कहें, ठीक है, जादूगरों ने ऐसा कभी नहीं किया। जादूगर कभी भी इसकी नकल नहीं कर पाए। फिर मिस्र के लोग मूसा और हारून ने जो किया उसके बारे में क्या कहेंगे? यह सिर्फ़ काला जादू है।

बस इतना ही था। ईश्वर इसमें शामिल नहीं था, चाहे ईश्वर कोई भी हो। इसलिए, एक अर्थ में जादूगरों को कुछ समय के लिए इसे दोहराने की अनुमति देकर और फिर उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करके कि वे ऐसा और नहीं कर सकते, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि मूसा और हारून इन जादूगरों से अलग स्तर पर काम कर रहे हैं।

मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि यहाँ यही हो रहा है : भगवान इसकी अनुमति इसलिए देते हैं ताकि आप यह तर्क न दे सकें कि यह काला जादू था। आपको वही कहना होगा जो जादूगर कहते हैं, और फिर, हम खुद से आगे निकल रहे हैं।

यह ईश्वर की उंगली है। यह एक बहुत बढ़िया लाइन है। और यह इस बात की स्वीकृति है कि वे क्या कर रहे थे।

हो सकता है कि वे अपने देवताओं के नाम पर ऐसा कर रहे हों, लेकिन अंत में, उन्हें पता था कि यह उनका कौशल था जो इसे पैदा कर रहा था। आइए मार्क अध्याय 10, श्लोक 13 और उसके बाद के भाग को देखें। हमने इसे पहले भी देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।

मार्क अध्याय 10, श्लोक 13, और उसके बाद। ओह, यह गलत संदर्भ है। ओह, हाँ, हाँ, हाँ।

ठीक है, चलो देखते हैं कि मुझे जो चाहिए वो मिल पाता है या नहीं। हाँ, मुझे खेद है। मुझे खेद है।

मैंने तुम्हें गुमराह किया। नहीं, ठीक है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक। ठीक है।

अब, मैं जो चाहता हूँ वह वह है जहाँ यीशु कहते हैं, मैं दृष्टांतों में इसलिए सिखाता हूँ ताकि जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वे विश्वास न कर सकें। अब, हम हमेशा, मेरा मतलब है, मानक पंक्ति है, ओह, यीशु एक ऐसे मास्टर संचारक थे। उन्होंने दृष्टांतों में बात की ताकि यह सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो।

खैर, यीशु ऐसा नहीं कहते। मत्ती 13, 10. हम्म, कितना दिलचस्प है।

मुझे आश्चर्य है कि दुनिया में मुझे कहाँ मिला, शायद यह 10 से 16 है? हाँ, ठीक है। किसी भी दर पर, यही बात है कि भगवान किसी को भी विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह उन कारणों में से एक है कि मैं पाँच-बिंदु कैल्विनिस्ट नहीं हूँ।

वह उन लोगों को विश्वास करने में सक्षम बनाने जा रहा है जो विश्वास करना चुनते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करना चुनते हैं, वह उन्हें भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करने जा रहा है। और इसलिए जो कोई यीशु में विश्वास नहीं करना चाहता है, वह कहता है कि वह प्रचारक नहीं है।

वह बस ये मज़ेदार छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाता है। यहाँ भी यही हो रहा है। फिरौन, क्या तुम यकीन करना चाहोगे? नहीं।

अपने जादूगरों को बुलाओ। हम इस प्रक्रिया के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यह सच है, जैसा कि भगवान कह रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको विश्वास न करने में मदद करूंगा, जो कि बहुत भयावह है।

ठीक है। तो, जैसा कि कहा गया है, विपत्तियाँ मिस्र के देवताओं पर एक हमला हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला हमला नील नदी पर हुआ।

क्योंकि, जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में कहा, अगर नील नदी नहीं होती, तो मिस्र भी नहीं होता। लेकिन दक्षिणी मिस्र में, एक पैर गेहूं के खेत में और दूसरा रेगिस्तान में खड़ा होना संभव है, जहाँ तक नील नदी का सिंचाई जल पहुँचता है। और असवान बाँध से पहले, यह घड़ी की कल की तरह था।

हर साल कैलेंडर के उसी सप्ताह के दौरान, नील नदी में बाढ़ आती थी। और हर साल कैलेंडर के उसी सप्ताह के दौरान, नील नदी का जलस्तर घटता था क्योंकि नील नदी के अंतिम 400 मील तक कोई सहायक नदियाँ नहीं थीं।

इसमें आने वाला सारा पानी दक्षिणी सीमा पार करने तक इसमें आ चुका होता है, और वह पानी सीधे नदी में चला जाता है। इसलिए, हर साल, यह आता है, गाद का एक नया बिस्तर बिछाता है और पिछले साल के मलबे को भूमध्य सागर में बहा देता है। दुनिया का पहला फ्लश टॉयलेट।

इसलिए प्राचीन काल में मिस्र ने खुद को नील नदी का उपहार कहा। नील नदी जीवन देने वाली है। और मूसा ने अपनी छड़ी को उस पर रखा और उसे खून में बदल दिया।

इसका क्या मतलब है? भगवान जीवन का स्रोत है, नदी नहीं। वास्तव में, जब नदी खून बन जाती है तो वह किसका स्रोत होती है? मौत, मौत। और, वास्तव में, यही हम विपत्तियों के माध्यम से देखने जा रहे हैं।

जीवनदाता, मैं जो हूँ, के अलावा जो भी आप जीवन का स्रोत समझते हैं, वह मृत्यु है। और यह हमारी दुनिया में कितना सच है। मैं सोच सकता हूँ कि मेरी उपलब्धियाँ जीवन का स्रोत हैं, ईश्वर से अलग नहीं।

ईश्वर के अलावा मेरी सारी उपलब्धियाँ मृत्यु हैं और मृत्यु में ही समाप्त होंगी। अब, यह आश्चर्यजनक है कि यीशु ने इसे उल्टा कर दिया। यीशु के चमत्कारों के बारे में सोचें।

यीशु ने अपने चमत्कारों में क्या किया? उसने मृत्यु को जीवन देने वाले में बदल दिया। उसने बीमारियों को ठीक किया। उसने दुष्टात्माओं से मुक्ति दिलाई।

उसने एक अराजक प्रकृति पर शासन किया। उसने मृतकों को जीवित किया और अंततः मृतकों में से जी उठा। इसलिए, वे सभी चीजें जिन्हें दुनिया मौत देने वाली कहती है, यीशु ने उन सभी पर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया कि वह उन सभी में से जीवन ला सकता है।

यही कारण है कि पुराने नियम में विपत्तियों को संकेत कहा जाता है। यही कारण है कि यीशु के चमत्कारों को भी संकेत कहा जाता है। कई मायनों में, यीशु को मूसा के सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया गया है।

अक्सर कहा जाता है कि पर्वत पर उपदेश सिनाई पर्वत पर दिए गए वाचा के समानांतर बनाया गया है। कुछ लोग तो यहां तक कह सकते हैं कि इसे उलटने के लिए बनाया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है कि यह गलत है।

लेकिन पूरक होने के लिए, इसका दूसरा पक्ष होने के लिए, हाँ। और यही बात उसके चमत्कारों के लिए भी सच है। तो फिर , श्लोक 17 में, प्रभु यही कहते हैं: इससे तुम जान लोगे कि मैं ही प्रभु हूँ।

नील नदी खून में बदल जाएगी, नील नदी की मछलियाँ मर जाएँगी, नदी बदबूदार हो जाएगी और मिस्रवासी उसका पानी नहीं पी पाएँगे। और फिर से, दोहराया गया कथन, श्लोक 20, मूसा और हारून ने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आज्ञा दी थी। यह वाक्यांश इस पूरे खंड में हर जगह दिखाई देगा।

उन्होंने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आज्ञा दी थी। और यहाँ फिर से, पद 22 में, फिरौन का हृदय कठोर हो गया। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, यह केवल एक यांत्रिक प्रकार की बात नहीं है जहाँ फिरौन वास्तव में एक अच्छा आदमी बनना चाहता था और इब्रानियों को जाने देना चाहता था, और परमेश्वर ने फिरौन की इच्छा के विरुद्ध उसके हृदय को बलपूर्वक कठोर कर दिया।

यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। निश्चित रूप से, फिरौन सोचता है कि उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है और वह निर्णय ले सकता है, हाँ, मैं उसे जाने दूँगा या नहीं। लेकिन वास्तव में, अपने जीवन में उसने जो भी चुनाव किए हैं, उससे वह अब उस बिंदु पर पहुँच गया है जहाँ उसे लगता है कि उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

उसका अभिमान उसे उन लोगों को जाने नहीं देगा। अगर वह यह स्वीकार करता है, तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह भगवान नहीं है। अगर वह यह स्वीकार करता है, तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि कोई ऐसा काम कर सकता है जिसे वह रोक नहीं सकता।

बिल्कुल नहीं। तो क्या भगवान, अंतिम पंक्ति में, दिलों को कठोर बनाते हैं? हाँ, लेकिन यह किसी तरह से लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, जैसे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यह इस अर्थ में है कि भगवान ने दुनिया को इस तरह बनाया है कि हमारे विकल्प अंततः अपरिहार्य हो जाते हैं।

तो, बयानों का यह विभिन्न मिश्रण, भगवान ने अपना दिल कठोर कर लिया, उसका दिल कठोर हो गया, उसका दिल कठोर था, फिरौन ने अपना दिल कठोर कर लिया, ये सभी उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। और इसलिए, जब हम, आर्मिनियन , स्वतंत्र इच्छा के बारे में बात करते हैं जैसे कि हर विकल्प एक नया विकल्प था और हमें जो कुछ भी करना है, उसके लिए पूरी स्वतंत्रता है, तो यह भी सही नहीं है। हमारे विकल्प अगले विकल्पों और अगले और अगले को आकार देते हैं।

और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, यही कारण है कि मृत्युशय्या पर धर्म परिवर्तन के मामले लगभग अनसुने हैं। क्या ईश्वर ने व्यक्ति का हृदय कठोर कर दिया? एक अर्थ में, हाँ। लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं।

भगवान ने दुनिया को इस तरह बनाया है कि लगातार कई विकल्प हमें एक ऐसे बिंदु पर ले आते हैं जहाँ हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। अब, भगवान की स्तुति करो, मृत्युशय्या पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। भगवान की स्तुति करो। वह अभी भी भगवान है और आगे बढ़ सकता है।

लेकिन यह कोई सामान्य तरीका नहीं है। ठीक है। हाँ।

अनुग्रह जो पहले आता है और हमें चुनने की क्षमता देता है। वेस्ली कई लोगों की तुलना में अधिक कैल्विनवादी थे, इसलिए वे कैल्विन से सहमत होंगे, हमारे अपरिवर्तित अवस्था में, हमारे पास सही चुनने की क्षमता नहीं है। लेकिन वेस्ली ने कहा, लेकिन भगवान ने अपने अनुग्रह में कार्य किया है और उस अनुग्रह से हमें चुनने की क्षमता दी है।

हेलेलुयाह, हाँ। ठीक है, अध्याय आठ। सब कुछ अंततः भगवान के पास वापस जाता है, यह सही है।

तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ ठीक नहीं है, यह पक्का है। हाँ, हाँ, हाँ।

यह स्थान रूढ़िवादी, जो कि आर्मिनियन दृष्टिकोण है, और अपरंपरागत, जो कि तथाकथित पेलागियन दृष्टिकोण है, के बीच विभाजन रेखा है। पेलागियस, जो एक अच्छा आदमी था, का मानना था कि मनुष्य जन्मजात अच्छे होते हैं और हम अपने आप चुन सकते हैं। हम अपने आप सही करने का चुनाव कर सकते हैं।

पेलागियस और ऑगस्टीन के बीच वहां बहुत संघर्ष हुआ। दूसरी ओर, ऑगस्टीन, कैल्विन के पिता की तरह, मूल रूप से कह रहे हैं, नहीं, नहीं, हम बिल्कुल असहाय हैं, और जब तक ईश्वर हममें से प्रत्येक को चुनने का अवसर नहीं देता, हम ऐसा नहीं करेंगे। आर्मिनियस उन दो ध्रुवों के बीच खड़ा है, विशेष रूप से वेस्लेयन आर्मिनियन, यह कहते हुए कि ईश्वर, अपनी कृपा से, मनुष्यों को चुनने की क्षमता देता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वे स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं।

ठीक है, अध्याय सात की श्लोक 25 वास्तव में अध्याय आठ के साथ मेल खाती है, और इसीलिए मैंने इसे वहाँ रखा है, 725 से 814 तक। जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में कहा, मिस्र के लोग उभयचरों की पूजा करते थे। क्योंकि उभयचरों में दो अलग-अलग दुनियाओं में रहने की यह उल्लेखनीय क्षमता होती है।

वे पानी की दुनिया में रह सकते हैं या वे हवा की दुनिया में रह सकते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। अक्सर कहा जाता है कि मिस्र के लोग मौत से ग्रस्त थे।

यह सच में सही नहीं है। मिस्र के लोग जीवन के प्रति जुनूनी हैं। और उन्हें इस बात की चिंता थी कि शायद स्वर्ग मिस्र से भी बदतर है।

हमारे डॉक्टर मित्र के बावजूद, मिस्र के लोग आज भी अच्छे यात्री नहीं हैं। आप स्वर्ग क्यों छोड़ना चाहेंगे? साल भर एक सुंदर औसत तापमान, लगभग हर समय धूप, और नदी आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। यह कल्पना करना बहुत आसान है कि अगला जीवन स्वर्ग से भी बदतर हो सकता है।

यह कनान की तरह हो सकता है। इसलिए, मृत्यु के बारे में उनका जुनून यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का प्रयास है कि अगली दुनिया कम से कम मिस्र जितनी अच्छी होगी। यही कारण है कि हम मिस्र के जीवन के बारे में इतना कुछ जानते हैं क्योंकि वे अपनी आजीविका के मॉडल बनाते थे और उसे कब्र में रख देते थे।

तो, हमारे पास मिस्र के एक डेयरी फार्म के खूबसूरत मॉडल हैं। तो, जब किसान मरने के बाद जागता है, तो उसकी कब्र की छत पर या कुछ मामलों में उसकी ममी के अंदर लिखी रस्म होती है, और वह रस्म पढ़ सकता है, और फिर, उसका डेयरी फार्म फिर से आ जाता है। तो, क्या हमें मेंढक की पूजा करनी चाहिए? ओह, बिल्कुल।

एक मेंढक, एक मेंढक दो दुनियाओं में रह सकता है। मैं वह हुनर हासिल करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में जीने में सक्षम होना चाहता हूँ।

भगवान कहते हैं, तुम्हें मेंढक चाहिए? मेरे पास कुछ मेंढक हैं। तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे बिस्तर में, तुम्हारी मेज़ पर। क्या तुम्हें मेंढक चाहिए? एक या दो मेंढक ले लो।

क्या मेंढक जीवन का स्रोत हैं? नहीं, वे मृत्यु हैं। मैं हूँ के अलावा, यहाँ जो भी जीवन देने का दावा करता है, वह झूठ है। वह जीवन है।

और जीवन उसकी ओर से एक उपहार है, जिसे हम बना नहीं सकते और हम हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। अब, मुझे उम्मीद है कि मैं 102 साल तक जीवित रह सकता हूँ क्योंकि 2042 में, मुझे लगता है कि वे 10 अप्रैल को कहते हैं, हम सभी भगवान होंगे। उस समय, उनके पास ऐसे कंप्यूटर होंगे जो रक्त कणिकाओं से भी छोटे होंगे जिन्हें प्रत्यारोपित किया जा सकता है और हम सब कुछ जान लेंगे।

हम अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे और हम भगवान बन जाएंगे। अब, लोग गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं। वे मज़ाक नहीं कर रहे हैं।

तो. बोरिंग लगता है. बोरिंग लगता है? खैर, मुझे नहीं पता.

अगर मुझे अपना पूरा दिन गूगल पर कुछ खोजने में बिताना पड़े, तो यह बहुत बुरा लगता है। लेकिन किसी भी हालत में। वे इस पर काम कर रहे हैं।

आपके लिए इसके क्या परिणाम होंगे? मुझे नहीं पता कि इससे कैसे निपटा जाए। कहीं न कहीं एक विज्ञान कथा है। उस कीड़े को नियंत्रण से बाहर जाने दो।

ठीक है। तो। मेंढक आते हैं, जादूगर ऐसा करते हैं, लेकिन आठवीं पंक्ति को देखिए।

इसमें क्या मतलब है? बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।

उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मूसा किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के संपर्क में है। ध्यान दें कि वह अपने जादूगरों से उसे दूर ले जाने के लिए नहीं कहता है। अब, पद नौ में मूसा के कथन का क्या मतलब है? समय निर्धारण का क्या महत्व है? यह यहोवा की शक्ति को साबित करता है।

मैं अगले सप्ताह इस पर थोड़ा और चर्चा करूंगा, लेकिन यह सिर्फ आपकी भूख बढ़ाने के लिए है - वैसे, आपकी भूख बढ़ाने के लिए, आपकी भूख बढ़ाने के लिए नहीं।

मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा यही सुनता हूँ। मैं आपकी भूख को कम करना चाहता हूँ । नहीं, यह गीला है; यह आपकी भूख को बढ़ाता है।

वैसे भी, यह मुफ़्त है। लोगों ने, सभी वर्षों में, इन चमत्कारों के लिए उद्धरण और प्राकृतिक व्याख्याएँ खोजने का प्रयास किया है। 1880 के दशक में, नील नदी की एक सहायक नदी पर एक भयानक बाढ़ आई थी जहाँ की मिट्टी जॉर्जिया जैसी है।

यह लाल मिट्टी है। और इसलिए, लाल मिट्टी की यह अधिकता नील नदी में चली गई और नील नदी के नीचे लाल रंग के गोले के रूप में आ गई। आह, बस यही है, बस यही है।

और मेंढकों को मग पसंद नहीं आया, इसलिए मेंढक बाहर आ गए और मेंढक मर गए और मक्खियाँ मर गईं। एक प्राकृतिक घटना और चमत्कार के बीच क्या अंतर है? और मैं अभी आपको बिंदु बताने जा रहा हूँ, और आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नंबर एक तीव्रता है।

नंबर दो है समय। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कीचड़ भरा पानी ठीक उसी समय वहाँ पहुँचा जब मूसा ने अपनी छड़ी को उस पर रखा। उसे अच्छी टेलीग्राफिक सेवा मिली होगी।

और फिर से यही हुआ। ओह, मेंढक पानी से बाहर आ गए क्योंकि उन्हें पानी पसंद नहीं आया, है न? मुझे वह समय बताओ जब तुम चाहते हो कि वे मेंढक चले जाएँ। तीव्रता, समय और विवेक।

मान लीजिए कि कल सुबह सेमिनरी कैंपस में धरती में दरार पड़ जाती है और उसमें से धुएँ का गुबार निकलता है और कुछ ही मिनटों में उसमें से कुछ राख निकलती है और फिर और राख और फिर और राख और फिर और राख और फिर आखिर में यह लावा बन जाता है। यह क्या है? यह ज्वालामुखी है, यह एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन मान लीजिए कि मैं आज रात आपसे कहूँ, भगवान ने एस्बरी थियोलॉजिकल सेमिनरी का न्याय किया है और कल सुबह कैंपस में ज्वालामुखी दिखाई देगा।

यह एक चमत्कार है। वही घटना, लेकिन फिर से, इस तरह के मुद्दे। इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है।

हाँ? अगर मैं फिरौन हूँ, तो मैं कहूँगा, नहीं, मैं कल नहीं कहूँगा, मैं अभी कहूँगा। मैं कल कहूँगा। यह एक बढ़िया सवाल है, और काश मुझे इसका जवाब पता होता।

मैं तो बस मज़ाक कर रहा हूँ। शायद इससे ज़्यादा लोग वहाँ इसे देखने के लिए आएँगे। खैर, फिरौन नहीं चाहता कि वे इसे देखें।

तो हाँ, मुझे संदेह है कि इसका संबंध फिरौन से है जो अभी भी चीज़ों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। एक घोषणा करें कि कल मैं जांच से छुटकारा पा लूँगा।

हम्म-हम्म, हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि आपका सवाल , मुझे लगता है, बहुत स्वाभाविक है। अभी क्यों नहीं? लेकिन उन्हें हेरफेर करने के उनके निरंतर प्रयास में कुछ चल रहा है।

फिर बेशक, कीड़े आते हैं। यह दिलचस्प है अगर आपके पास अलग-अलग संस्करण हैं, कुछ संस्करण जूँ कहेंगे, कुछ मच्छर कहेंगे, कुछ अन्य कहेंगे। हिब्रू कुछ हद तक करेन की तरह है।

बग तो बग ही है। और यह हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है बग। और यह आपकी लगभग हर ज़रूरत को पूरा कर देगा।

और यही हो रहा है। मिस्र के लोग भी कीड़ों की पूजा करते हैं। फिर से, उसी कारण से।

ऐसा लगता है कि उनमें ये नाटकीय क्षमताएँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ममियों में, आपको बहुत सारे तथाकथित स्कारब, छोटे पत्थर के ताबीज मिलते हैं। आप इसे ऊपर से नीचे देखते हैं, और मैं आज रात अपने साथ इसे लाने वाला था और भूल गया।

आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और बगल से देखते हैं। तो, ये ताबीज इस तरह दिखते हैं। इन्हें स्कारैब्स कहा जाता है।

यह स्कारब बीटल या गोबर बीटल है। गोबर बीटल इस कारण से पवित्र हैं क्योंकि वे अपने अंडे गोबर की एक गेंद में देते हैं और गोबर की उस छोटी गेंद को तब तक सड़क पर धकेलते रहते हैं जब तक कि लार्वा नहीं निकल आता। यह बहुत बढ़िया है।

यह कीड़ा जानता है कि खाद को जीवन में कैसे बदला जाए। इसीलिए सैकड़ों की संख्या में ममी में लिपटे हुए कीड़े हैं। क्योंकि हमारा शरीर खाद में बदल जाता है।

और यह छोटा सा कीड़ा, अरे, यह खाद को जीवन में बदल सकता है। मक्खियों के साथ भी यही बात है। मक्खियाँ अद्भुत होती हैं।

वे सड़ते हुए मांस को जीवन में बदल सकते हैं। एक तरह से चीखने -चिल्लाने वाला, रेंगने वाला जीवन, लेकिन फिर भी, यह जीवन है। भगवान कहते हैं, तुम्हें कीड़े चाहिए? कुछ कीड़े पाल लो।

तुम्हें जीवन नहीं देंगे । वे तुम्हें मौत देंगे। तो फिर, श्लोक 19 में, जादूगर फिरौन से कहते हैं, यह परमेश्वर की उंगली है।

यह कोई काला जादू नहीं है, फिरौन। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हैरी पॉटर स्कूल में सीखते हैं। यह ईश्वर का काम है।

उन्होंने क्यों कहा कि अब्राहम ही जादू है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह बाइबल का जादू नहीं है। यह एक बेहतरीन बात है।

जब मिस्र के लोग देवता, देवताओं के क्षेत्र के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वे सचमुच ईश्वर कहते हैं। मिस्र के कुछ ऐसे टुकड़ों में से एक जो मुझे याद है। पा- नेटुर , ईश्वर।

और इसी तरह से वे अभिव्यक्त करते हैं। तो, यह देवता की उंगली है। यह दिव्यता की उंगली है।

यही वह बात है जो वे कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपका ध्यान फिर से उस बात की ओर आकर्षित करता हूँ जो हर बार कही जाती है, जैसा कि श्लोक 20 में है। प्रभु यही कहते हैं।

मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे मेरी आराधना कर सकें। वह यह नहीं कहता कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे कनान देश में स्वतंत्र हो सकें। यह एक उपोत्पाद होने जा रहा है।

लेकिन रिहाई का असली मुद्दा यह है कि वे यहोवा को जानने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए, बार-बार, यह बात कही जाती है। ठीक है, हाँ, हम वहाँ मृत्युशय्या पर धर्मांतरण के बारे में बात करते हैं।

आइए देखें कि क्या मैं इस इब्रानियों संदर्भ पर कुछ बेहतर कर सकता हूँ। इब्रानियों अध्याय तीन, 8 और 15 को देखें। हाँ।

इसलिए, पवित्र आत्मा कहता है, आज, यदि तुम उसकी आवाज़ सुनते हो, तो अपने दिलों को कठोर मत करो जैसा कि तुमने जंगल में परीक्षण के समय विद्रोह में किया था। तुमने अपना दिल कठोर कर लिया। परमेश्वर ने तुम्हें कनान देश में प्रवेश करने का अवसर दिया और तुमने अपना दिल कठोर करके मना कर दिया।

फिर से, श्लोक 15 में, जैसा कि अभी कहा गया है, आज, यदि आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो अपने दिलों को कठोर न करें जैसा कि आपने विद्रोह के समय किया था। और इब्रानियों की पूरी पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनके बारे में लेखक को डर है कि वे इस्राएलियों की तरह होने जा रहे हैं। उन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं।

और इसलिए, वह कह रहा है, उनके जैसे मत बनो। उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया। उन्होंने अनुभव किया कि परमेश्वर ने क्या किया।

उनके पास उसके साथ पूर्ण संबंध में प्रवेश करने का अवसर था और उन्होंने मना कर दिया। क्या आप भी उनके जैसे नहीं बन सकते? तो फिर, हम में से प्रत्येक के लिए, चाहे हम रास्ते पर कहीं भी हों, सवाल यह है कि क्या मैं अपने दिल को कठोर करने के खतरे में हूँ? क्या परमेश्वर मुझे विश्वास के एक और कदम के लिए बुला रहा है? और मैं नहीं कह रहा हूँ।

इब्रानियों के लेखक कहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, निर्गमन 8 पर वापस आते हैं। यहाँ वह भेदभाव आता है जिसका मैंने उल्लेख किया था। श्लोक 22, उस दिन, मैं गोशेन की भूमि के साथ अलग तरह से व्यवहार करूँगा जहाँ मेरे लोग रहते हैं।

वहाँ मक्खियों का झुंड नहीं होगा। तो फिर, हम सिर्फ़ एक प्राकृतिक घटना की बात नहीं कर रहे हैं। क्या दुनिया में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर मक्खियों का झुंड होता है? ज़रूर होता है।

क्या यही यहाँ हो रहा है? नहीं, इस तीव्रता के कारण, तीव्रता, और तीव्रता और अधिक होने जा रही है जैसा कि हम अगले सप्ताह देखेंगे। समय, और फिर विवेक। तो, हम देखते हैं कि फिरौन क्या कर रहा है? वह परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, है न? वह अभी भी नियंत्रण की एक सीमा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

वह अभी भी नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ठीक है, आप अपने भगवान को बलि दे सकते हैं, लेकिन मैं तय करूँगा कि आप कहाँ बलि देंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अभी भी नियंत्रण में रहना चाहते हैं, और फिरौन की तरह, अगर वह लोगों को मिस्र से तीन दिन के लिए बाहर जाने दे सकता था, तो यह उसकी सीमा से बाहर होता।

बिल्कुल। तो, उसका अंगूठा अभी भी उसके ऊपर था। हाँ, हाँ, हाँ।

हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने मार्ग पर भी चल सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं और फिर भी अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर नहीं हो।

और इसलिए, हम नियंत्रण को आत्मसमर्पण करने की स्थिति में लाए जाते हैं, उसे यह चुनने देते हैं कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों। और यह डरावना है। इसलिए, मूसा कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते।

हम जो बलि चढ़ाएँगे उससे मिस्र के लोग बीमार हो जाएँगे। वे हमें पत्थर मारकर मार डालेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।

और इसलिए, ठीक है, श्लोक 28, मैं तुम्हें जंगल में अपने परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए जाने दूँगा, लेकिन तुम्हें बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। और मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि तुम अपने जीवन को देखो। तुमने ऐसा कब किया है? मैं तुम्हें अपने जीवन का अध्याय और श्लोक दे सकता हूँ।

ठीक है भगवान, मैं आपको इतना दूंगा। क्या यह काफी नहीं है? अच्छा, चलो इतना प्रयास करते हैं। क्या यह काफी नहीं है? अच्छा, मैं कहता हूँ, नहीं, मुद्दा इतना या इतना या इतना नहीं है।

मुद्दा तुम हो, तुम हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। वह हम सबको चाहता है।

वह हम सभी को चाहता है। और आप देखिए, यही प्यार है। मैंने यहाँ और अन्य जगहों पर कई बार यह कहा है, लेकिन जब कैरन और मैं मिशिगन झील के किनारे बैठे थे, और मेरी जेब में एक छोटा मखमली रंग का डिब्बा था, और मैंने उससे कहा था, मैं तुम्हें चाहता हूँ, और उसने कहा था कि तुम मुझे नहीं पा सकती।

लेकिन मैं तुम्हें जीवन भर लजीज खाना खिलाऊँगा। मैं तुम्हारे कपड़े धोऊँगा। मैं तुम्हें लाखों रुपये दूँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं पा सकते।

मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं वह नहीं चाहता था जो वह मेरे लिए कर सकती थी। मैं उसे चाहता था।

अब, वे अन्य चीजें बहुत अच्छी रही हैं। मुझे यकीन है कि उसने मुझे इन वर्षों में दस लाख डॉलर से ज़्यादा दिए हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे लिए जो कर सकती थी, वह करे।

मैं उसे चाहता था। और भगवान के साथ भी ऐसा ही है। भगवान आपसे प्यार करते हैं।

वह मुझसे प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि हम उसके लिए कुछ करें। वह भगवान है।

वह हमें चाहता है। लेकिन हमने एक पैसा भी खर्च करने की कोशिश की। मैं यह तुम्हारे लिए करूँगा।

नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते। लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा। मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा।

भगवान कहते हैं कि मुझे वह सब नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। तुम सब।

क्यों? क्योंकि तुम एक बुरे भगवान हो जो मांग कर रहे हो? नहीं, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। मैं रुकूंगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे जी.के. चेस्टरटन द्वारा अपने एक लेख में कही गई बात बहुत पसंद है।

वह शादी के बारे में बात कर रहे हैं। और वह कहते हैं, आप जानते हैं, यह बूढ़े लोग नहीं हैं जो युवाओं को इन आजीवन प्रतिबद्धताओं के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह युवा लोग हैं जो कहते हैं, ओह, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ।

जैसा कि मैंने एक विवाह प्रवचन में कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि यह कोई 55 वर्षीय व्यक्ति नहीं था जो पुल के किनारे पर लटका हुआ था और उस पर लिख रहा था, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ, जूली। और चेस्टरटन कहते हैं कि हम बूढ़े लोग जो कर रहे हैं वह युवा लोगों को वास्तव में आजीवन प्रतिबद्धता की वास्तविकता को समझने में मदद करने का प्रयास है। और उन्हें उस स्थान पर लाना है जहाँ वे जुनून की गर्मी में अब ऐसी प्रतिबद्धता करेंगे, और जब जुनून ठंडा हो जाएगा तब भी यह जीवित रहेगा।

यह हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। वह सब कुछ चाहता है। खैर, आइए भजन 106.15 देखें, और हम घर चले जाएँगे।

मैं पद 12 से शुरू करना चाहता हूँ। तब उन्होंने उसके वादों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाई, लेकिन जल्द ही वे भूल गए कि उसने क्या किया था और उसकी योजना के प्रकट होने का इंतज़ार नहीं किया। रेगिस्तान में, उन्होंने अपनी लालसा के आगे घुटने टेक दिए।

जंगल में उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वह दिया जो उन्होंने माँगा, लेकिन उन्हें आत्मा की दुर्बलता दी। हे मेरे, हे मेरे, हे मेरे ।

हे भगवान, मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे वह चाहिए जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। मुझे तुम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे उपहार चाहिए।

और भगवान कहते हैं, सच में? हाँ, हाँ। भगवान कहते हैं, ठीक है, ये उपहार हैं। लेकिन तुम समझ नहीं पाते।

मेरे अलावा, वे उपहार घातक हैं। ओह, अमेरिका, अमेरिका। हमने उसके सारे उपहार प्राप्त किए हैं और उन्हें थामे रखने की कोशिश की है, उन्हें थामे रखने की, देने वाले से अलग।

इसलिए, उसने उन्हें वह दिया जो उन्होंने मांगा था। लेकिन उन्हें आत्मा की दुर्बलता भेज दी। अब यह, मैं इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहा हूँ।

एनआईवी, मुझे यहाँ पसंद नहीं है। उसने उनके बीच एक दुर्बलता की बीमारी भेजी, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, चलो। आत्मा का दुबलापन बहुत अधिक स्पष्ट है।

हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें।

हे प्रभु, हम पर दया करें। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम फिरौन की तरह हैं। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और हम अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। हम आपके उपहार चाहते हैं जबकि हम अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं।

हम पर दया करो। मुझ पर दया करो। हे प्रभु, हमारी मदद करो कि हम शैतान के झूठ पर विश्वास न करें जो हमें बताता है कि आप हमें हेरफेर करने और हमारा इस्तेमाल करने के लिए बाहर हैं।

हमें यह जानने में मदद करें कि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हमें यह जानने में मदद करें कि आप हमसे अंत तक प्यार करते हैं, और आप जानते हैं कि जब तक हम नियंत्रण रखते हैं, हम खुद को नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारी मदद करें।

हमारी मदद करें। आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।

यह डॉ. जॉन ओसवाल्ट और निर्गमन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4, निर्गमन 7-8 है।