**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, निर्गमन, सत्र 5, निर्गमन 9-10**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. जॉन ओसवाल्ट द्वारा निर्गमन की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 5, निर्गमन 9-10 है। हे

प्रभु, हम आपकी दुनिया की अनंत विविधता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह बर्फ की सुंदरता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपको स्वच्छ हवा, सूर्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद।

हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप तब भी मौजूद हैं जब दुनिया इतनी सुखद नहीं है। हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने पिछले दिनों आए तूफानों में अपना सब कुछ खो दिया है, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे अलौकिक तरीकों से आपकी उपस्थिति को महसूस करें।

हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे-जैसे सहायक आते हैं, आपके नाम पर बहुत से लोग आते हैं, वे फिर से आपकी उपस्थिति और आपकी देखभाल को महसूस करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, पिता, कि आप यह अनुदान दें कि जल्द ही वह दिन आए जब इस दुनिया को मुक्ति मिले, जब नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में इस तरह के तूफान चले जाएँ। हे प्रभु, इस बीच, हमें अपने जीवन में आपके नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का अनुभव करने में मदद करें।

हमें शांति, स्वास्थ्य और संपूर्णता के केंद्र बनने में मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज शाम हमारे अध्ययन में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम इस घंटे को आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं, इसलिए हम वास्तव में दुनिया में आपके राज्य के बेहतर प्रतिनिधि बनेंगे। हे प्रभु, हमारे अंदर निवास करें, ताकि दुनिया आपको वैसे ही देख सके जैसे आप हैं। आपके नाम में, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।

ठीक है, हम आज शाम अध्याय 9 और 10, विपत्तियाँ 5 से 9 को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अध्ययन में आपको कई बार बताया है, विपत्तियाँ देवताओं को लक्षित करती हैं।

हमने नील नदी से शुरुआत की, और फिर उभयचरों और कीटों की ओर बढ़े। और अब, इन विपत्तियों में, विशेष रूप से जानवरों और पौधों के बीच। जैसा कि पृष्ठभूमि की जानकारी बताती है, विशेष रूप से मिस्र के लोग शक्तिशाली जानवरों, बैल, मेढ़े, बकरे की पूजा करते थे, जो प्रजनन शक्ति, खुद को पुन: उत्पन्न करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि दुनिया पर उनकी छवि छापी जा सके।

फिर वहाँ पौधे थे, जो मृत अवस्था से उठने की शक्ति रखते थे। हर साल वे मर जाते थे, और हर साल वे फिर से जीवित हो जाते थे। तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ ऐसा है जिसकी पूजा की जानी चाहिए।

इसलिए, इन विपत्तियों को उनके लिए संबोधित किया जा रहा है। हमने पिछले सप्ताह उस पहले आइटम के बारे में थोड़ी बात की थी। कई लोगों ने चमत्कारों के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश में बहुत समय बिताया है।

इस महामारी में, अध्याय 9, श्लोक 1 से 7, उन तीन तत्वों को देखें जो प्राकृतिक घटनाओं और चमत्कारों के बीच अंतर करते हैं। क्या आपको याद है कि वे क्या हैं, और क्या आप उन्हें इस महामारी में, 1 से 7 तक देखते हैं? चमत्कार का एक सबूत क्या है? समय, हाँ। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि कुछ बार, नील नदी लाल मिट्टी के पानी की अधिकता से लाल हो गई है जो नदी से नीचे आ गया है, और उसने कहा, आह, बस हो गया।

लेकिन अगर, वास्तव में, ऐसा ही हुआ और लाल पानी की अधिकता ठीक उसी जगह पर पहुँची जहाँ मूसा ने नदी के उस पार लाठी रखी थी, तो यह एक चमत्कार है। यह कैसे हुआ, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या यह उसी क्षण हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? ठीक है।

और क्या? विशिष्टता। हाँ। यह हर जगह नहीं होता।

और एक और तीव्रता। हाँ। तो, मैं फिर कहता हूँ, सवाल यह नहीं है कि कैसे।

मुझे सीएस लुईस का यह कथन पसंद है कि ईश्वर के चमत्कार कभी भी प्रकृति का विनाश नहीं होते, बल्कि वे प्रकृति को गति प्रदान करते हैं, धीमा करते हैं या स्थगित कर देते हैं। इसलिए, वे कहते हैं, यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया। वे हमेशा ऐसा करते हैं।

हालांकि, इसमें आम तौर पर एक साल लगता है। और इसी तरह, दूसरे तरह के चमत्कार प्रकृति का खंडन नहीं हैं, बल्कि वास्तव में, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम यहाँ फिर से देख रहे हैं। सातवीं आयत को देखें। यह फिरौन के दिल के बारे में क्या कहता है? यह कठोर था।

हाँ। फिर पद 12 को देखिए। प्रभु ने उसका हृदय कठोर कर दिया।

और जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, मेरा मतलब है, दो हफ़्ते पहले, यह इन सब बातों का एक संयोजन है। यह सिर्फ़ स्वर्ग में बैठे भगवान द्वारा यह कहने से नहीं है कि, मुझे लगता है कि मैं उसका दिल कठोर कर दूँगा। यह, वास्तव में, फिरौन के पूरे जीवन का योग है जो उसे इस स्थिति में लाता है जहाँ वह यह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि किसी के पास उस पर कोई अधिकार है।

लेकिन यह ईश्वर का काम है जो मनुष्य को उस स्थिति में ले आता है जहाँ वह अपने निर्णयों में पूरी तरह से कठोर हो जाता है, जिससे यहाँ मुद्दों की जटिलता पैदा होती है जिसे बाइबल केवल रेखांकित करना चाहती है। अगर फिरौन सोचता है कि वह ईश्वर होने के कारण स्वतंत्र है, तो वह गलत है। वह इस ग्रह पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही आकस्मिक है।

केवल ईश्वर, जो मैं हूँ, के पास पूर्ण स्वतंत्रता है। और यही वह बिंदु है जिसे यहाँ विभिन्न तरीकों से समझाया जा रहा है। इसलिए, मैं फिर से कहता हूँ, यह एक अच्छा आदमी नहीं है जो आमतौर पर इन लोगों को जाने देने में खुश होता।

लेकिन भगवान ने मनमाने ढंग से उसका दिल कठोर करने का फैसला किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है।

अब , छठी आयत में कुछ बात पर गौर करें। कितने पशु मरे? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।

अब आयत 10 पर नज़र डालें। किस पर फोड़े फूटे? मनुष्य और पशु, पशु। यह फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु है जब हम बाइबल की व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें इसकी व्याख्या इसके अपने शब्दों में करनी होगी, जिस तरह से यह भाषा का उपयोग करती है, जरूरी नहीं कि जिस तरह से हम भाषा का उपयोग करते हैं।

तो, यह बिलकुल स्पष्ट है कि सभी का मतलब सभी नहीं है। इसका मतलब हर एक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि पूरे देश में सभी तरह के जानवर, गोशेन को छोड़कर, कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जिसे छोड़ा गया हो।

लेकिन हम हर एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम शायद सभी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया कि उन्होंने हमें एक खास समय में एक खास जगह पर एक खास लोगों को दिया जो एक खास तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और भगवान कहते हैं, अरे , आपको यह समझने के लिए अध्ययन करना होगा कि ये लोग कौन हैं, उनकी स्थिति क्या थी, वे भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

अब, बाइबल का चमत्कार यह है कि यह बहुत स्पष्ट है। भले ही आपने इतना अध्ययन न किया हो, यह काफी स्पष्ट है। लेकिन जब हम यह कहने में समय लगाते हैं कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है, तो यह हमें कितना अधिक लाभ पहुँचाता है? जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, यह बाइबल की विशिष्टता है। यह हमारे पास केवल कालातीत, स्थानहीन प्रस्तावों के रूप में नहीं आती है।

यह हमारे जीवन के संदर्भ में आता है। और यह कोई बुरी बात नहीं है। यह एक अच्छी बात है।

ठीक है, नंबर दो, नौ से नीचे, आठ से 12 तक। जादूगर मूसा के सामने खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि उन पर और सभी मिस्रियों पर फोड़े थे। तो, जादूगर के मूसा और हारून के साथ रिश्ते में तीन चरण क्या हैं? पहला चरण क्या था? यह सही है।

वे इसकी नकल कर सकते थे। पहले दो की नकल वे कर पाए। लेकिन फिर क्या हुआ? वे नकल नहीं कर पाए।

यह सही है। और अब, यह स्पष्ट रूप से क्या कहता है? हाँ, यह इस पर था। यह उस पर था।

इस पर। यह विशेष रूप से कहता है कि जादूगर मूसा के सामने खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके शरीर पर फोड़े थे। इसलिए, अब वे विपत्तियों से पीड़ित हैं।

हो सकता है कि उन्हें पहले भी ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ी हों। मुझे संदेह है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अलग खड़े हैं और कह रहे हैं कि ओह, हम भी ऐसा कर सकते हैं।

अब वे कह रहे हैं, ओह, नहीं, हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। अब वे कह रहे हैं कि हम प्लेग से खुद का बचाव नहीं कर सकते। हम यहाँ जादू और भगवान के बारे में क्या सबक सीखते हैं? भगवान सर्वशक्तिमान हैं।

भगवान सर्वोच्च है। ठीक है। ठीक है।

भगवान जादू की अनुमति देते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। और अंततः, यह सब उनके नियंत्रण में है। मुझे लगता है कि जब हमने सौ साल पहले कहा था कि ओह, आज के विज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कहती है कि सब कुछ पदार्थ के संदर्भ में है, और कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम काफी गलत थे।

आत्मिक शक्ति है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आत्मिक शक्ति उसके नियंत्रण में है। और यह, बेशक, उन सटीक चीजों में से एक है जिसे यीशु ने नए नियम में प्रदर्शित किया है।

राक्षसी दुनिया उसके नियंत्रण में है। और यह बहुत ही रोचक है कि राक्षस उसे सबसे पहले पहचानते हैं। और वह उन्हें चुप रहने के लिए कहता है।

मैं तुमसे यह सुनना नहीं चाहता। क्योंकि तुम मेरी सेवा करने को तैयार नहीं हो। तुम मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं हो।

इसलिए बस चुप रहो। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, विपत्तियाँ यह प्रदर्शित कर रही हैं कि जो कुछ भी यह दुनिया ईश्वर के अलावा जीवन देने वाला समझती है, वह मृत्यु देने वाला है। फिर यीशु प्रदर्शित करते हैं कि जो कुछ भी हमें डराता है, जिससे हम डरते हैं, वह हम पर नियंत्रण रखता है और हमें मौत की ओर ले जा सकता है; उसका नियंत्रण है और वह मृत्यु से जीवन ला सकता है।

तो, वहाँ विपत्तियों और यीशु के चमत्कारों के बीच एक सुंदर दर्पण छवि है। और नया नियम बहुत स्पष्ट है, संकेतों की भाषा का उपयोग करते हुए, ठीक उसी तरह जैसे निर्गमन उस बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो, हाँ, जादुई शक्ति वास्तविक है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं।

और आखिरकार, भगवान ही सबका मालिक है। मुझे उस सुबह के बारे में सोचना अच्छा लगता है। अब, हमारे पास अम्मोन रा बैल हैं।

अम्मोन रा सूर्य देवता हैं। और एक पवित्र बैल था जो अम्मोन रा की जीवित छवि थी। जब वह मर गया, तो उसे ममी बना दिया गया, और बैल का बेटा अम्मोन रा की नई छवि बन गया।

हमारे पास लगभग सभी अम्मोन रा बैल हैं। हमारे पास बहुत सारे फिरौन नहीं हैं, लेकिन हमारे पास निश्चित रूप से बहुत सारे अम्मोन रा बैल हैं। मुझे उस सुबह के बारे में सोचना अच्छा लगता है।

अब, आम तौर पर, पुजारी नग्न अवस्था में भगवान की सेवा करते हैं। उनके शरीर के सारे बाल मुंडे हुए होते हैं। इसका एक हिस्सा स्वच्छता से जुड़ा हुआ है।

मुझे उस सुबह के बारे में सोचना अच्छा लगता है जब पुजारी अम्मोन रा को सुबह की घास की गठरी लाने के लिए आया था। और पुजारी टाट से ढका हुआ था। और पुजारी कहता है, ओह, ओह, आपकी महानता, मुझे आपके सामने इस तरह से आने के लिए बहुत खेद है।

लेकिन देखिए, मुझे यहाँ किसी तरह की त्वचा की बीमारी है। अम्मोन रा, आपको भी यही है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? यहोवा, बैल नहीं।

यह, निश्चित रूप से, अध्याय 31 में घटित घटना से संबंधित है जब इब्रानियों को डर लगता है। वे सीधे अम्मोन रा की ओर लौट जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा।

अम्मोन रा दुनिया पर राज नहीं करता। यहोवा करता है। पद 14 में, पद 13 से शुरू करते हुए, यही बात प्रभु, इब्रानियों का परमेश्वर कहता है।

मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे मेरी आराधना कर सकें, नहीं तो इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ़ अपनी विपत्तियों की पूरी ताकत भेजूँगा। ओह, मेरे भगवान। उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

और अपने अधिकारियों और अपने लोगों के खिलाफ़। क्यों? तो क्या हुआ? तुम जान जाओगे कि पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम वापस जाओ और इन 'नहीं' कथनों को देखो।

और मुझे लगता है कि इसमें एक दिलचस्प प्रगति है जो आगे बढ़ती है। यह सब अध्याय पाँच, श्लोक दो, फिरौन तक वापस जाता है। मैं किसी यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को जाने नहीं दूँगा।

और इसलिए, ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हैं, ओह, तुम ऐसा मत करो। ओह, ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा करोगे।

तो, पहला अध्याय छठे, श्लोक सात में है। वे यहाँ क्या जानने जा रहे हैं? आप क्या जानेंगे? हाँ, कि मैं यहोवा हूँ। अब, जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु हूँ, क्योंकि हम तुरंत संप्रभुता के बारे में सोचते हैं और इसे उसी तक सीमित कर देते हैं।

लेकिन यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। आपको पता चल जाएगा कि मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र स्वयंभू प्राणी हूँ।

तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही वह प्राणी हूँ जो पूर्णतः स्वतंत्र और असंबद्ध है । तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अस्तित्व में मौजूद हर चीज़ के स्रोत तक पहुँच गए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।

अगला अध्याय सातवें श्लोक पाँच में है। उसमें क्या लिखा है ? बिलकुल सही। यह वही बात है।

तुम्हें पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो - मेरा स्वभाव।

ठीक है, 717 पर जाएँ कि मैं यहोवा हूँ। हाँ। तो, ये पहले तीन सभी इस मूलभूत बिंदु को स्पष्ट कर रहे हैं।

तो, जैसा कि हमने पहले कहा है, हम यहाँ सिर्फ़ उनके लेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा लेबल जानें। नहीं, आप जानेंगे कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ।

तुम मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव को जान जाओगे। अब, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और विशिष्ट होते हैं। अध्याय आठ, श्लोक 10।

वह क्या कहता है ? यहोवा जैसा कोई नहीं है। पाँचवाँ नंबर 822 है। यह क्या है? मैं देश में हूँ।

मैं मिस्र का ईश्वर हूँ। मैं वह पारलौकिक व्यक्ति हो सकता हूँ जो सब से ऊपर और सबसे ऊपर है। मैं इज़राइल का ईश्वर हो सकता हूँ, लेकिन मैं 914 तक मिस्र का ईश्वर हूँ।

हम यहाँ उसी से निपट रहे हैं। पूरी धरती पर मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, मैं यहाँ मिस्र में हूँ, और मैं ही वह ईश्वर हूँ जिससे तुम्हें यहाँ निपटना है, लेकिन मैं पूरी धरती का ईश्वर हूँ।

अब, फिर से, यह समय के संदर्भ में एक बहुत ही चौंकाने वाला कथन है। समय के संदर्भ में, प्रत्येक राष्ट्र का अपना ईश्वर होता है और वे एक दूसरे के साथ युद्ध कर सकते हैं और कुश्ती कर सकते हैं, और एक दूसरे को कुछ समय के लिए नीचे गिरा सकता है। लेकिन यह कहना कि पूरी धरती पर मेरे जैसा कोई नहीं है, एक चौंकाने वाला कथन है कि आपका ईश्वर हर जगह और हर चीज का ईश्वर है।

मुझे खुद से यह सवाल पूछना है कि हिब्रू लोगों को यह अजीब विचार कहां से मिला? वैसे, 19वीं सदी में कहा जाता था कि हिब्रू लोगों में धार्मिक प्रतिभा होती है। तो, हिब्रू लोगों से पूछिए, क्या आप धार्मिक प्रतिभा वाले थे? वे कहते हैं कि धार्मिक प्रतिभा वाले। हम धार्मिक रूप से मूर्ख थे।

भगवान ने हमें लात-घूंसों और चीख-चीख कर अपने बारे में यह समझ हासिल करने के लिए मजबूर किया। हम इस पर यकीन नहीं करना चाहते थे। यह डरावना है।

यह डरावना है। लेकिन हमें इस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि वह हमें किसी और बात पर विश्वास नहीं करने देगा। यही वे हमें बताते हैं।

अब, हम आज बाइबिल के अध्ययन के मामले में उसी जगह पर वापस आ गए हैं। यह और भी कट्टरपंथी हो गया है। अब हमें बताया जाता है कि जो यहूदी वास्तव में निर्वासन में नहीं गए थे, उन्होंने फारसी साम्राज्य के दौरान इस सबका सपना देखा था।

वाह! मैं जॉन वेस्ले के कथन को बार-बार याद करता हूँ। वह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो वह किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेगा।

जबकि वह यह मान सकता है कि आप किसी व्यक्ति को कोर्ट की बोतल में डाल सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम यहीं हैं। बाइबल का खुलासा नहीं किया जा सका क्योंकि रहस्योद्घाटन नहीं होता है।

इसलिए, आप जो भी अन्य स्पष्टीकरण दे सकते हैं वह स्वीकार्य है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है।

हमारे पास और भी कई हैं, एक और अध्याय नौ में और फिर एक और अध्याय 10 में, और हम आगे बढ़ेंगे। तो, हमने जानवरों के बारे में बात कर ली है।

जानवरों के देवता। अब, हम पौधों के देवताओं की बात करते हैं। महान देवता ओसिरिस को ममी के रूप में दर्शाया गया है और उनका रंग हरा है।

मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सड़ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पौधों का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन वह भगवान है जो हर साल मरता है और फिर से जीवित हो जाता है। और फिर वह पाताल लोक का भगवान है।

वह वह है जिसके साथ आप अच्छे संबंध रखना चाहते हैं ताकि जब आप अंडरवर्ल्ड में जाएं, तो वह स्वीकार करे कि वह आपको जानता है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो, क्या देवता पौधे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता।

जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में कहा, मिस्र में तूफ़ान दुर्लभ हैं। पश्चिम में हज़ारों मील तक पूरा सहारा रेगिस्तान है । इसलिए, हवा में नमी के लिए कोई जगह नहीं है।

इसलिए, दिन-ब-दिन शानदार धूप वाले दिन आना सामान्य बात है। इसलिए, एक भयानक तूफान का यह विचार, न केवल बारिश, बल्कि एक भयानक तूफान, परिस्थितियों के तहत बस आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है। इसलिए, आप ओलों से शुरुआत करते हैं।

पद 15 हमें परमेश्वर और विपत्तियों के उद्देश्य के बारे में क्या बताता है? 15 और 16. वह उन्हें मिटा सकता था। अगर उसका उद्देश्य सिर्फ़ मिस्र को नष्ट करना होता, तो वह एक ही झटके में ऐसा कर सकता था, जैसा कि लड़के ने कहा कि एक ही झटके में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

उसने ऐसा क्यों नहीं किया? पद 16 के अनुसार, उसका एक उद्देश्य था। और वह उद्देश्य क्या है, अपनी शक्ति दिखाना, और क्या? वहाँ संयुक्त विषय पर ध्यान दें। अपनी शक्ति दिखाना और वह मेरा नाम।

और याद रखें कि मैंने नाम के बारे में क्या कहा था। नाम उसका लेबल नहीं है। यह उसका चरित्र है।

यह उसका स्वभाव है। तो फिरौन, तुम क्यों अस्तित्व में हो? तुम इसलिए अस्तित्व में हो ताकि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखा सकूँ और ताकि तुम्हारे कारण मेरा नाम पूरी धरती पर प्रचारित हो सके। और, बेशक, ठीक यही हुआ है।

आज रात हम फिरौन की वजह से यहाँ हैं। तो, क्या यह निर्धारित करता है कि पद 16 हमारे कारण घटित होगा या हमारे बावजूद? हाँ, लेकिन इसका संबंध इस तथ्य से भी है कि परमेश्वर के उद्देश्य या तो हमारे कारण पूरे होंगे या हमारे बावजूद। और इसका निर्धारण कौन करता है? मान लीजिए हम करते हैं।

हम तय करते हैं कि परमेश्वर की शक्ति और नाम हमारे कारण घोषित किया जाता है या नहीं, क्योंकि हम खुशी-खुशी उसके साथ जुड़ते हैं और कहते हैं, हाँ, प्रभु, मेरे माध्यम से ऐसा करो या इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर को हमारे विनाश के माध्यम से ऐसा करना है। परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होने जा रहे हैं।

और फिर क्या है? अगर आपके ज़रिए नहीं, तो किसी और के ज़रिए। तो, आपके पास एक विकल्प है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है।

आपके पास एक विकल्प है। आप परमेश्वर के काम का हिस्सा हो सकते हैं, या आप किसी और तरीके से उसका हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि वह किसी और के ज़रिए ऐसा करता है। मलाकी की किताब के चौथे अध्याय के संदर्भ में मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ।

वह कहते हैं कि सूरज उगने वाला है और यह पराली से बची हुई नमी को भी सोख लेगा। पराली के लिए सूर्योदय एक भयानक चीज है। वहां बची हुई थोड़ी सी भी नमी, वह भयानक सूरज उसे भी सोख लेगा और पराली की मौत की मुहर बन जाएगा।

लेकिन अगली आयत और धार्मिकता का सूरज उसके रास्ते में उपचार के साथ उगेगा। हाँ, वही सूरज। उस गंदे, घिनौने पुराने पट्टी को उतारो और उस घाव को उजागर करो। सूरज के सामने, और वही सूरज जो ठूंठ से जीवन चूसता है, उस घाव से मवाद चूस लेगा।

तो, सवाल यह है कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? क्या हम भूसे के ढेर हैं या फिर हम घायल हैं जिन्होंने खुद को उसके हाथों में सौंप दिया है? वही सूरज, सूरज में कोई अंतर नहीं। अचानक से एक भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक झुंड के लिए यह मौत है और दूसरे झुंड के लिए जीवन। और यही यहाँ है।

मेरा नाम और मेरी शक्ति तुम्हारे द्वारा घोषित की जाएगी, फिरौन, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे कारण। और तुम्हारे बावजूद, क्योंकि तुम तैयार होने से इनकार करते हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से।

और यह भी, यह भी है कि विपरीत दिशा में परमेश्वर पाप की चरम पापपूर्णता को प्रदर्शित कर रहा है। कि एक बार मैंने एक निश्चित मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया। ओह, बिल्कुल।

हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता, हाँ, हम यहाँ इस बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे का एक हिस्सा यह है कि, फिर से, यह देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता है।

फिरौन खुद को भगवान मानता है, और सभी लोग उसी भगवान की पूजा करते हैं। सभी लोग इन दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। तो, यह केवल यहोवा और फिरौन के बीच नहीं है, यह यहोवा और मिस्र के सभी देवताओं के बीच है जिसमें फिरौन सीढ़ी के शीर्ष पर है।

लोग इन सभी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लोग नील नदी की पूजा कर रहे हैं। लोग मेंढकों की पूजा कर रहे हैं।

तो, बिल्कुल। हाँ। और वे गलत रास्ते पर हैं।

उन्होंने झूठे देवताओं की पूजा करना चुना है, यह सही है। हाँ, हाँ।

क्योंकि जब फिरौन परमेश्वर के कथन के विरुद्ध आया, तो यह तय था। यह अटल था। उसने कहा कि मैं अपने लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ।

और फिरौन तय है। मुझे अपना रास्ता चाहिए। मुझे अपना रास्ता चाहिए।

और इसलिए मेरे लिए, यह वैसा ही है जैसा कि आप कहते थे कि जब कोई इंसान मुझे हटाने योग्य वस्तु बनने के लिए मजबूर करेगा। यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है।

उनमें से एक को देना होगा। मैं फिर से रोमन डिजाइन पर वापस जाना चाहता हूँ। पॉल ने इसे उद्धृत किया है, जो शरीर की शक्ति के बारे में बात करता है।

क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मुझे लगता है कि अब, जाहिर है, जाहिर है रोमियों 9, 10 और 11 एक बहुत ही जटिल और गर्म विषय है। जैसा कि मैंने पढ़ा, विशेष रूप से अध्याय नौ, यह कह रहा है, अगर भगवान ऐसा करना चाहते थे, तो निश्चित रूप से वह ऐसा कर सकते थे, है न? मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अध्याय 11 में बहुत स्पष्ट रूप से, वह कहते हैं कि यहूदियों को अंत में मुक्ति मिलेगी। अगर यहूदियों को विनाश के लिए बनाया गया था, तो उन्हें कैसे बहाल किया जा सकता है? इसलिए, मुझे लगता है कि पॉल एक काल्पनिक मुद्दा उठा रहे हैं।

अगर ऐसा होता, तो क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता था? और इसका उत्तर है हाँ, वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था, लेकिन किसी भी मामले में, यहूदी धर्म का पेड़ काट दिया गया है। और तुम गैर-यहूदियों को जड़ से जोड़ दिया गया है। अब, तुम यह सोचने की हिम्मत मत करो कि तुम पाप में जीने से बच सकते हो।

अगर परमेश्वर ने उन्हें काट दिया, तो वह आपको भी काट सकता है। लेकिन अगर आप अंत में वफ़ादार रहेंगे, तो परमेश्वर उन्हें मूल में वापस जोड़ देगा। मुझे लगता है कि यही उन तीन अध्यायों का मूल बिंदु है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है कि लोगों ने केवल अनुग्रह से उद्धार को अस्वीकार कर दिया है और अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से बचाए जाने पर जोर दिया है।

क्या यह काम करेगा? और इसका जवाब है नहीं, यह काम नहीं करेगा। यह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उन अध्यायों को इसी तरह पढ़ा।

मैं पॉल को यह कहते हुए नहीं देखता कि यहूदियों को विनाश के लिए चुना गया था। अब, जाहिर है, जॉन कैल्विन और उनके सभी अनुयायी आज यही सोचते हैं कि पॉल यही कह रहे हैं, लेकिन बड़े संदर्भ में, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं।

श्लोक 19 को देखिए। यह हमें परमेश्वर के बारे में क्या बताता है? वह दयालु है। ओले पड़ने वाले हैं।

खैर, वह भी लोगों से प्यार करता है। ओले हर उस व्यक्ति और जानवर पर गिरेंगे जिन्हें लाया नहीं गया है और जो अभी भी मैदान में हैं। वे मर जाएंगे।

हे परमेश्वर, मैंने सोचा कि आप चाहते हैं कि वे सब मर जाएँ। नहीं, नहीं। और फिर आयत 20 और 21 इस बारे में क्या कहती है? परमेश्वर अब फिरौन को दरकिनार कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है और कह रहा है, अगर तुम वही करोगे जो मैं कहता हूँ, तो तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ेगा।

और अचानक, लोग, और आप उनमें से कुछ को देख सकते हैं, हाँ, अधिकारी जो प्रभु के वचन से डरते थे, अपने दासों और पशुओं को अंदर लाने के लिए जल्दी करते थे। जिन्होंने प्रभु के वचन की अनदेखी की, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को खेत में ही छोड़ दिया। आपको यहाँ एक विकल्प चुनना होगा।

फिरौन कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। यहोवा कहता है कि ऐसा होने वाला है। मैं किसकी आज्ञा मानूँगा? और आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि भय का अर्थ है, वह वचन जिस पर विश्वास किया जाता है, और वह वचन जो उसके आधार पर कार्य करता है।

ऐसा नहीं है कि लोग परमेश्वर के वचन से डरते हैं। बल्कि लोग कहते हैं, हम्म , वह जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह परमेश्वर है, और मैं नहीं।

और मैं वही करने जा रहा हूँ जो वह कहता है। तो, यहाँ दो तत्व हैं जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।

एक ईश्वर की कृपापूर्ण देखभाल। मैं सिर्फ़ लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं हूँ, और इस मुद्दे पर कि, क्या आप उस पर विश्वास करने जा रहे हैं? क्या आप मुझ पर विश्वास करने जा रहे हैं? तो, हम लोगों को लाना शुरू कर रहे हैं और, और यह, उह, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे थे, उससे संबंधित है, मैरी जो, ईश्वर उन्हें एक ऐसे बिंदु पर ला रहा है जहाँ लोगों को एक विकल्प चुनना होगा। क्या हम अपने झूठे देवताओं की पूजा करना जारी रखेंगे? या हम यह स्वीकार करेंगे कि यहोवा ईश्वर है? ठीक है।

आयत 27 से 35. फिरौन की सोच में क्या बदलाव आए हैं? वह उसे स्वीकार कर रहा है। हाँ।

इस ईश्वर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, और आप देख सकते हैं कि वह उसे यहोवा कह रहा है। और क्या? वह न केवल उसे स्वीकार कर रहा है, बल्कि वह और क्या कबूल कर रहा है। यह दिलचस्प है।

ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ ग़लत था या ग़लतफ़हमी थी। मैं कल एक ऐसी स्थिति में था जहाँ, उह, एक प्रार्थना थी जिसमें कहा गया था कि आदम और हव्वा निर्णय की विफलता के दोषी थे। मैं बस अपनी सीट से उठ गया।

क्या? वे निर्णय की विफलता के दोषी नहीं थे। वे परमेश्वर के बताए गए आदेश की स्पष्ट अवज्ञा के दोषी थे, जिसे दूसरे शब्दों में पाप कहा जाता है। इसलिए यह मेरे लिए दिलचस्प है कि फिरौन यह नहीं कहता कि, ठीक है, मैंने एक बुरा, खराब मूल्य निर्णय लिया।

नहीं, मैंने पाप किया। वाह। वाह।

लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। क्या वह करता है? आयत 34 में, उसने और उसके अधिकारियों ने अपने दिलों को कठोर कर लिया। लेकिन फिर से, आप इसे हमारे समाज में कई तरीकों से देखते हैं।

हाँ, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी और तरीके से काम करता, तो मुझे अपना रास्ता नहीं मिल पाता। और मैं, मैं हर कीमत पर अपना रास्ता चाहता हूँ, भले ही मैं अपने दिल की गहराई में जानता हूँ कि यह गलत है और मुझे विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। मुझे लगता है कि युवा लोगों के साथ व्यवहार करने वाला हर व्यक्ति इसे बार-बार देखता है।

हाँ, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन। हाँ। मुझे लगता है कि कभी-कभी हम बाइबल में मौजूद कुछ हास्य को अनदेखा कर देते हैं।

मुझे श्लोक 28 बहुत पसंद है। फिरौन ने कहा कि हमने बहुत गरज और ओले देखे हैं। हाँ।

बस इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्लोक 30 पर ध्यान दें।

आपको क्या लगता है कि मूसा को कैसे पता था कि वह सही था, जैसा कि अगली आयतों से साबित होता है? आपको कैसे लगता है कि उसे पता था कि एक उत्तर पवित्र आत्मा हो सकता है। और मैं नहीं, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई अन्य तरीके हैं जिनसे वह पहचान सकता है कि वे ईमानदार नहीं थे? हां। शायद हमें यह विशेष रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन यह संभव है।

यह संभव है कि वह उनके बारे में कुछ जानता हो। हाँ। हाँ।

हाँ। उह, अध्याय तीन में, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं।

हाँ. हाँ. हाँ.

हाँ। और मुझे संदेह है कि श्लोक 28 का भी इससे कुछ लेना-देना है। मैं गलत हूँ।

तो, कृपया परिणामों से छुटकारा पाएँ। मैंने ऐसे लोगों को सलाह दी है। वे परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

और अगर मुझे परिणामों से छुटकारा पाने के लिए कबूल करना पड़े, तो मैं कबूल करूंगा। लेकिन असल में, मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाराज़ किया है, और मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए मुझे खेद है। और अगर ये ज़रूरी परिणाम हैं, तो ठीक है, उन्हें आने दो।

लेकिन मैं बस उसके साथ सही होना चाहता हूँ। यह एक बहुत अलग कहानी है, हाँ, मैं गलत हूँ। कृपया परिणामों से छुटकारा पाएँ।

और, यह दिलचस्प है। भगवान को कोई घमंड नहीं है। वह हमें लगभग किसी भी शर्त पर स्वीकार कर लेगा।

मैं हाथ उठाकर मत देने के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन हममें से कुछ लोगों के लिए, यीशु को स्वीकार करने का एकमात्र कारण नरक में न जाना था। अब, वह हमें वहाँ नहीं छोड़ने वाला है।

लेकिन यह दिलचस्प है। वह अक्सर हमें वहाँ ले जाएगा। अगर, अगर, अगर हम फिरौन की तरह उसका अनुसरण करेंगे, तो।

जैसा कि मैंने पाँचवें बिंदु में बताया, कभी-कभी इसे फॉक्सहोल धर्म कहा जाता है। हे प्रभु, बस मुझे इस झंझट से बाहर निकालो और मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। और कुछ लोगों ने वास्तव में अपने वादे पूरे किए।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मंत्रालय के प्रवेश में काफी उछाल आया था। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो और मैं चला जाऊँगा, मैं प्रचारक बनूँगा। मुझे यकीन नहीं है कि वे ज़रूरी तौर पर बहुत अच्छे प्रचारक थे, लेकिन, हाँ, मैं परिणामों को दूर करने के लिए जो कुछ भी कहना होगा, कहूँगा।

यह परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अध्याय 10 की आयत 1 से 7 तक। आयत 2 में हमें एक और 'नहीं' कथन मिलता है।

ताकि तुम अपने बच्चों को बता सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच अपने चिन्ह कैसे दिखाए, ताकि तुम जान सको कि मैं यहोवा हूँ। तो हम इस पर वापस आ रहे हैं। ये चिन्ह इस बात के प्रमाण हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, और तुम्हारे बच्चों को तुमसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है।

मुझे, यह बात शायद मेरे पिता के चले जाने के बाद समझ में आई कि मैंने कभी उनकी कहानी नहीं सुनी। वह एक ईसाई थे, प्रभु से प्रेम करते थे, चर्च में जाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी कहानी नहीं बताई। और मैं इसके लिए गरीब हूँ।

और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी कहानी जानें। भगवान ने आपके जीवन में क्या किया, जिससे आप इस मुकाम पर पहुँचे? बाइबल कहती है कि बार-बार अपने बच्चों को बताएँ, अपने बच्चों को बताएँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपके पास अपने बच्चों को बताने के लिए कुछ हो और वे वही जानें जो आप जानते हैं।

मैं यहोवा हूँ। मुझे लगता है कि श्लोक तीन हमें बताता है, हम इस पर संकेत दे रहे हैं और इसे विभिन्न तरीकों से कह रहे हैं, लेकिन श्लोक तीन, मुझे लगता है कि हमें असली मुद्दा बताता है। फिरौन की समस्या क्या है? घमंड, अभिमान।

हाँ। और यही बात बार-बार कही जाती है, यह स्वीकार करना कि किसी को यह बताने का अधिकार है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। हमारा बेटा, एंड्रयू , हमारा घुमक्कड़ था, जब वह 10 साल का था, तो उसने हमें बताया कि ईसाई धर्म उसके लिए नहीं है।

और यह कहानी उसके बाद 18 साल तक घूमती रही। लेकिन एक रविवार को वह कैरन से फोन पर बात कर रहा था और उसने पूछा कि क्या डैडी घर पर हैं। उसने हाँ कहा। उसे लगाओ।

आप दोनों साथ हैं? हाँ। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि बुधवार की रात को, मैंने अपने घुटने टेके और यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और मैं उन शब्दों को जानता था, मैंने अपने घुटने टेके।

यही अंतिम बात थी, और हमेशा से यही अंतिम बात रही है। यह उसका जीवन था, और वह इसे अपने तरीके से जीना चाहता था और यह कहने की स्थिति में आ गया था कि, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम इसे मेरे माध्यम से जी सकते हो। और निश्चित रूप से, निश्चित रूप से यह ईश्वर के हास्य के महान लक्षणों में से एक है।

जब वह 16 साल का था, तब हम दोनों रसोई की मेज़ पर बैठे थे और उसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनूँ? और मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं जैसा हूँ, वैसा ही होना काफी है। उसने कहा कि तुमने सही कहा।

आज, वह कोलंबस, ओहियो में एक चर्च का पादरी है। और मुझे लगता है कि भगवान हर बार जब वह इसे देखता है तो मुस्कुराता है। मैंने अपने घुटने टेक दिए।

यही वह बात है जो फिरौन करने को तैयार नहीं था। और मुझे लगता है कि यही वह बात है जिसे मूसा ने पहचाना। ओह, मैंने पाप किया है।

लेकिन तुमने अपना घुटना नहीं झुकाया है, फिरौन। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे, न तो स्वेच्छा से, न ही स्वेच्छा से। बिल्कुल, बिल्कुल।

हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। मेरा मतलब है, उसे जीवन भर यही बताया गया कि वह भगवान है, उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया गया। और यहाँ यह बालों वाला दाढ़ी वाला सेमी आता है जो कहता है, तुम भगवान नहीं हो।

यह कठिन है। और मुझे संदेह है कि हमारी अतिरंजित आत्म-सम्मान की संस्कृति में, यह एक समस्या बनती जा रही है। हमने अपने बच्चों को ऐसी बातें बताई हैं जो हमें शायद उन्हें नहीं बतानी चाहिए थीं।

और वे इस पर विश्वास करते हैं। फिरौन ने परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश की। हम परमेश्वर से सौदेबाजी क्यों करते हैं? अब, शायद आपने कभी ऐसा नहीं किया हो।

मैंने किया है। लेकिन अगर आपने किया है, तो क्या आप साझा करना चाहेंगे? हम भगवान से सौदेबाजी क्यों करते हैं? हम नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हो, जबकि हम अपने हाथों को स्टीयरिंग पर रखते हैं।

हाँ। हम किस तरह की चीज़ों के लिए सौदेबाज़ी करते हैं? नरक, हमारे बच्चे, पैसा, पैसा, समय। मैं तुम्हें थोड़ा-सा देता हूँ, भगवान।

लेकिन बाकी सब मेरे लिए छोड़ दो। चाहे जो भी हो। चाहे जो भी हो।

हाँ हाँ हाँ।

मैं तुम्हें इतना दूंगा। ओह, यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें इतना दूंगा।

यह पर्याप्त नहीं है। भगवान, आपको मेरे लिए कुछ छोड़ना होगा। और वह पूछता है, क्यों? खैर, श्लोक 21 में, टिड्डियों, ओलों ने जौ और सन को नष्ट कर दिया, लेकिन गेहूँ और जौ अभी तक नहीं आए थे।

तो, ओलावृष्टि से वह नष्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर टिड्डियाँ आ गईं। और इसलिए, पौधे दोगुने मर गए।

टिड्डियों ने जो नहीं खाया या ओले ने जो नहीं गिराया, उसे टिड्डियों ने खा लिया। और फिर अंधकार की विपत्ति आती है। अब, फिर से, मुझे लगता है कि इन विपत्तियों के माध्यम से एक स्थिर प्रगति है क्योंकि हम देवताओं की सूची में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।

हम माँ नील से शुरू करते हैं, जिस पर सब कुछ आधारित है। और फिर उभयचरों से होते हुए, कीड़ों से होते हुए, जानवरों से होते हुए, पौधों से होते हुए। और अब हम अंततः सूर्य तक पहुँचते हैं।

अम्मोन रे खुद। और भगवान कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि अम्मोन रे पर एक पुल चेन थी? सूर्य जीवन का स्रोत है। यहोवा से अलग नहीं, यह नहीं है।

इस महामारी से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। हमें यहाँ हर जगह चेतावनियाँ दी गई थीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई चेतावनी नहीं है। आपको क्यों नहीं लगता? यह एक चुनौती है।

और मुझे संदेह है कि इसने आतंक को और बढ़ा दिया है। अचानक, यह अंधेरा हो गया है। मिस्रवासियों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने इतना कुछ क्यों सहा है।

लेकिन इससे आतंक बढ़ गया। अट्ठाईसवीं आयत में फिरौन कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ।

ध्यान रखना कि तुम फिर कभी मेरे सामने न आओ। जिस दिन तुम मेरा चेहरा देखोगे, तुम मर जाओगे। जैसा तुम कहते हो, मूसा ने जवाब दिया, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा।

अब, जाने से पहले, वह उसे ग्यारहवें अध्याय की ग्यारहवीं आयत में आगे क्या होने वाला है, बताता है। लेकिन वह फिर वापस नहीं आता। ईश्वर को निर्देश देना बहुत खतरनाक है।

अगर मैंने आपको यह कहानी पहले बताई है तो मुझे माफ़ करें। मैंने इसे कई साल पहले सुना था और मैं इसे कभी नहीं भूला। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड 16 साल का था और फिलिप्स एंडोवर अकादमी में एक छात्र था, और वहाँ एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान हुआ था।

और बेनेडिक्ट अर्नोल्ड भारी, भारी विश्वास के अधीन था। और उसने कहा, भगवान, अगर आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, तो मैं आपको फिर कभी नहीं पुकारूंगा। अपने जीवन के अंत में, उसने गवाही दी कि भगवान ने अपना वचन निभाया।

और मैंने अपना वचन निभाया है। नहीं, जब भगवान कार्य कर रहे हैं, तो यही वह क्षण है जब हाँ कहना चाहिए, भगवान। जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जब भी हो।

हाँ, प्रभु। परमेश्वर को आदेश देना बहुत खतरनाक है क्योंकि हो सकता है कि वह अपने वचन का पक्का साबित हो।

आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप जाने जाने के लिए इतने उत्सुक हैं। आपका धन्यवाद कि आपने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है, ताकि किसी कारण से हमें आपको जानने का सौभाग्य मिले।

हे प्रभु, हम पर दया करो। हमारी मदद करो। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करो जिससे तुम्हें पहचाना जा सके।

हमें खुद को अच्छा ईसाई साबित करने की स्वार्थी मजबूरी से बचाएँ। लेकिन प्रभु, बस हमारे ज़रिए अपना जीवन इतना स्पष्ट रूप से जिएँ कि दुनिया पहचान ले कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ और काम कर रहा है। हमारे ज़रिए दुनिया के सामने खुद को प्रकट करें, और हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।

यह डॉ. जॉन ओसवाल्ट द्वारा निर्गमन की पुस्तक पर दिया गया उपदेश है। यह सत्र 5, निर्गमन 9-10 है।