**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, होशे, सत्र 4, होशे 5**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

फ्रांसिस एस्बरी सोसाइटी (विल्मोर, केवाई) और डॉ. ओसवाल्ट को इन वीडियो को जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने और उनके प्रतिलेखन की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

हम आज शाम होशे के अध्याय 5 को देख रहे हैं, आशा है कि आपने इसे समझ लिया होगा और यदि आपने अगली बार के पाठ में इसे देखा है तो आप देखेंगे कि मैं खुद को दोहरा रहा हूँ, इसलिए यदि आप आज रात इसे पढ़ते हैं तो आप कम से कम किसी तरह से अगले सप्ताह के लिए तैयार हैं। मैं आपको भूगोल की याद दिला दूँ। मूल रूप से जब राष्ट्र के दो या दो भाग विभाजित हुए, तो बेंजामिन, जो मूल रूप से यहीं है, उत्तर की ओर चला गया और यह दस जनजातियों में से एक है।

लेकिन बहुत पहले ही यहूदियों ने विस्तार किया और मूल रूप से यहाँ के सभी बेंजामिन को अपने में समाहित कर लिया। अगर मैं यह देख सकता था, तो मुझे लगता है कि, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह क्या है। बेथेल यहीं यहूदा की सीमा के पार स्थित है।

तो, बहुत, बहुत करीब वहाँ सुनहरे बछड़े थे। अन्य सुनहरे बछड़े निश्चित रूप से दूर उत्तर में थे, लाल बिंदु वहाँ ऊपर था। लेकिन ये स्थान, गिलगाल बिन्यामीन के इस हिस्से में स्थित था, जिसे यहूदा ने नहीं लिया।

गिबा और रामा यहीं स्थित हैं। इसलिए, होशे द्वारा बताए गए ये स्थान उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच की सीमा पर हैं। होशे नियमित रूप से उत्तरी राज्य को एप्रैम कहता है।

एप्रैम देश के मध्य में स्थित जनजाति है, और यह मूल रूप से उन लोगों के बीच शासक जनजाति है। यह वह क्षेत्र है जो असीरियन द्वारा अंततः कब्जा किए जाने से पहले सबसे लंबे समय तक जीवित रहा। इसलिए, जब आप एप्रैम के बारे में बात करते हैं, तो आप केवल उस जनजाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं; आप उत्तरी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं।

बाइबल की आदत है मज़ाक उड़ाना, इसलिए बेथेल को बेथ-एवन कहा जाता है। भगवान का घर नहीं, बल्कि दुष्टता का घर। और यह बात किताब में नियमित रूप से दिखाई देती है।

तो, हमने पिछले हफ़्ते एक बार-बार आने वाले विषय के बारे में बात की थी और हम इसे पहले श्लोक में ही देख सकते हैं। होशे देश की स्थिति के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराता है? पुजारियों और राजघराने को। आध्यात्मिक नेताओं और राजनीतिक नेताओं को।

अन्य स्थानों पर वह यहाँ भी भविष्यद्वक्ताओं को शामिल करेगा, लेकिन इस मामले में ये दोनों। तो इन राजनीतिक नेताओं और धार्मिक नेताओं को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें वाचा का सम्मान करना चाहिए और इसमें क्या शामिल है? क्षमा? नेतृत्व करना और सिखाना, हाँ। वाचा की शर्तें क्या हैं? यहोवा के प्रति वफ़ादारी, नंबर एक।

दूसरों से प्यार, हाँ। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। यह सुनहरा नियम है।

तो, यह आपके सामने है। आप इसे दस आज्ञाओं में देख सकते हैं। पहले चार आज्ञाएँ ईश्वर से संबंधित हैं और अगली छह आज्ञाएँ इस बात से संबंधित हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

परमेश्वर के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वह हमारे साथ क्या करता है? सृष्टि। उसने हमें बनाया है; हम उसकी छवि में बने हैं। हमें अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्यार करना चाहिए।

अब फिर से, यह विश्व धर्मों में अद्वितीय है। अन्य देवता क्यों नहीं चाहते कि उनके अनुयायी लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करें? सब कुछ शक्ति और नियंत्रण के बारे में है। देवता बड़े अक्षरों में लिखे गए मनुष्य हैं।

इसलिए, हम दूसरों की परवाह नहीं करते, इसलिए भगवान भी दूसरों की परवाह नहीं करते। लेकिन यह भगवान बहुत अलग है। यह भगवान खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है।

तो, हमने कहा कि राजनीतिक नेताओं और धार्मिक नेताओं को नेतृत्व करना चाहिए था और शिक्षा देनी चाहिए थी। उन्हें और क्या करना चाहिए था? क्या हम इसे और भी बड़े संदर्भ में रख सकते हैं? हमने अभी जो बात की है, उसके संदर्भ में इन नेताओं को क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए? न्याय, दया, दयालुता। उन्हें अपने लोगों के लिए अपनी चिंताओं को उजागर करना चाहिए।

उन्हें अपने लोगों की खुद से ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। यहाँ जो हो रहा है, वह बिल्कुल मानवीय समस्या है। मैं भगवान हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ।

तो, आप नेता क्यों बनते हैं? आपको खुद को समृद्ध बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग आपकी देखभाल कर सकें। हमने इसे उल्टा कर दिया है। यीशु मसीह के बारे में यही उल्लेखनीय बात है, जो अपने लोगों के लिए अपना जीवन दे देता है।

तो, मैं यहाँ कहता हूँ, कौन सा रवैया उनकी विशेषता है? स्वार्थी। कौन सा रवैया उनकी विशेषता होनी चाहिए? दूसरों की सेवा करना। और फिर, आप यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ।

हे भगवान। फिर तुम क्यों आए? मैं सेवा करने और अपना जीवन देने आया हूँ। हे भगवान।

180 डिग्री अलग। इसलिए, हे याजकों, इसे सुनो, हे इस्राएलियों, ध्यान दो, सुनो राजघराने, यह न्याय तुम्हारे विरुद्ध है। तुम मिस्पा में फंदा बन गए हो।

मिजपा शायद यहीं स्थित है, यहां दो मिजपा हैं , एक यहां है, दूसरा वहां ऊपर है, माउंट ताबोर, गलील सागर के किनारे, यह ट्रांसफिगरेशन का पर्वत है। तो, दक्षिण से उत्तर की ओर, यहां क्या हो रहा है। अब ध्यान दें, यहां क्रियाओं पर ध्यान दें और श्लोक 2 पर जाएं। ये नेता क्या कर रहे हैं? वध।

ताबोर, यह क्या है? एक जाल, एक फंदा। हाँ। एक लेखक ने पढ़ा कि उनके लोग फँसे हुए हैं, जाल में फँसे हुए हैं, और गड्ढे में फँसे हुए हैं।

तो फिर, यह सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि वे अपने लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा कर रहे हैं; वे लालची तरीके से उन्हें फँसा रहे हैं और अपने उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो, आयत 3 में, मैं एप्रैम के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इस्राएल मुझसे छिपा नहीं है। मुझे संदेह है कि वहाँ जो हो रहा है वह यह है कि वे सार्वजनिक रूप से यहोवा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर, वे अपनी मूर्तियों, अपने जादुई अनुष्ठानों, उस तरह की चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि भगवान को पता ही न हो। मैं एप्रैम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस्राएल मुझसे छिपा नहीं है।

एप्रैम, अब तुम वेश्यावृत्ति में लग गए हो। इस्राएल भ्रष्ट है। वेश्यावृत्ति क्यों और व्यभिचार क्यों नहीं? हमने पहले भी वाचा के विवाह वाचा होने के बारे में बात की है।

इस्राएल यहोवा से विवाहित है। वह उन पर व्यभिचार का आरोप क्यों नहीं लगाता? वह उन पर वेश्यावृत्ति का आरोप क्यों लगाता है? क्या अंतर है? ठीक है, वे उनसे कुछ चाहते हैं। वेश्यावृत्ति और व्यभिचार में और क्या अंतर है? एक में दूसरों की तुलना में अधिक लोग शामिल हैं, वेश्यावृत्ति, मुझे लगता है कि आप यही कह रहे हैं।

ठीक है, हाँ। व्यभिचार में कम से कम रिश्ते का कुछ तत्व, प्यार का कुछ तत्व तो होता ही है। वेश्यावृत्ति, शून्य।

चलिए वेश्यावृत्ति के बारे में और अधिक सोचते हैं। अगर आप वेश्यावृत्ति सही तरीके से करते हैं तो वेश्यावृत्ति में क्या समस्या नहीं होनी चाहिए? बच्चे। आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह है बच्चा।

इसमें कुछ भी उत्पादक नहीं है, कुछ भी स्वस्थ नहीं है, इसमें कुछ भी संबंधपरक नहीं है। मैं इससे अपने लिए क्या हासिल कर सकता हूँ? मैं वेश्याओं द्वारा अपनी चालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द से अपमानित महसूस करता हूँ; वे जॉन हैं, लेकिन ऐसा ही हो। जॉन को बस चुराया हुआ सुख चाहिए।

वेश्या को नकद चाहिए। दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं चाहता। यह पूरी तरह से लेन-देन का मामला है।

हाँ, हाँ। एप्रैम, अब तुम वेश्यावृत्ति में लग गए हो। तुम्हारा धर्म सिर्फ़ भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए है, और इस तरह का धर्म सिर्फ़ तुम्हारा पैसा चाहता है।

हमें खुद से पूछना होगा, मेरे धर्म के बारे में क्या? भगवान, आपने हाल ही में मेरे लिए क्या किया है? वह श्लोक 4 में कहते हैं, उनके दिल में वेश्यावृत्ति की भावना है। वे स्वीकार नहीं करते; वे नहीं जानते, हमने पिछले सप्ताह इस बारे में बात की थी, है न? वे प्रभु को नहीं जानते। और मैं आपसे भजन 78.8 में इस अंश को देखने के लिए कहता हूँ, कि उन्हें अपने पिता और माताओं की तरह नहीं होना चाहिए, एक जिद्दी और विद्रोही पीढ़ी, एक ऐसी पीढ़ी जिसका दिल स्थिर नहीं था, हर जगह, दुविधा में था, जिसकी आत्मा ईश्वर के प्रति वफादार नहीं थी।

और सवाल पूछें, वेश्यावृत्ति की भावना मूल पाप को परिभाषित करने में कैसे मदद करती है? ठीक है, ठीक है, हम आसानी से ट्रैक से हट जाते हैं और अब वफादार नहीं रह पाते। हम भगवान से यह जानने के लिए संपर्क करते हैं कि हम उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग समस्याओं के समय चर्च जाते हैं, और अन्यथा, आप उन्हें कभी नहीं देखते हैं।

और क्या? उस मूल पाप के बारे में सोचिए जिसके साथ हम सब पैदा होते हैं। स्वार्थी, वेश्यावृत्ति की भावना। हमारे भीतर एक ऐसी भावना है जो वफ़ादारी के विपरीत है।

शायद आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर समय, जब आप पुराने नियम में वफ़ादार शब्द देखते हैं, तो वास्तविक शब्द सत्य होता है। वेश्यावृत्ति की आत्मा सत्य से ज़्यादा झूठ को पसंद करती है। मैंने यह बात आपसे कई बार कही है, लेकिन मैं यहाँ ऊपर हूँ, इसलिए मुझे इसे फिर से कहना पड़ रहा है।

हमें अपने बच्चों को झूठ बोलना कभी नहीं सिखाना पड़ा। यह अजीब बात है। उन्हें सच बोलना सिखाना ही समस्या थी।

ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, तो हमें लगता है कि हम वास्तविकता को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। प्रिये, क्या तुमने ऐसा किया? नहीं। और कुकी उनके मुंह पर लगी हुई है।

लेकिन यह सच है। सत्य मुझसे जवाब मांगता है। सत्य मुझे चुनौती देता है।

मुझे यह पसंद नहीं है। वेश्यावृत्ति की भावना कहती है कि मैं अपने फायदे के लिए वास्तविकता को तोड़-मरोड़ सकता हूँ, और बेशक, आज हमारा समाज बिल्कुल वैसा ही है। मुझे चुनौती देने के लिए कोई सच्चाई नहीं है।

मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं है। मैं किसी भी रूप में वास्तविकता बना सकता हूँ। मैं अपने चीनी मित्र रजा रुख के साथ यही कहता हूँ।

और इसके साथ ही, महोदय, वेश्यावृत्ति की भावना के साथ, आप देखते हैं कि यह कार्य दिखाता है कि हृदय की भावना क्या है। और जब आपके हृदय के अशुद्ध, अशुद्ध कर्म बाहर आते हैं। तो, वेश्यावृत्ति के साथ, वे राष्ट्र और हम भी थे।

हम इन दूसरे देवताओं के साथ बिस्तर पर जाते हैं, चाहे वह पैसा हो या लोग, सिर्फ़ पैसे या राजनीतिक लाभ के लिए। हाँ, हाँ। मुझे इससे क्या मिल सकता है? और इसलिए, परिणामस्वरूप, वे भगवान को नहीं जानते।

अब, इसे मेरे साथ थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। अगर आपमें वेश्यावृत्ति की भावना है, तो आप प्रभु को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वह सच्चा है, और आप नहीं।

आप उसे जानना नहीं चाहते। वह आपके सामने खड़ा है, आपको अपने जीने के तरीके को बदलने की चुनौती दे रहा है। आपने झूठ जीना चुना है और आप उस व्यक्ति को नहीं जान सकते जो कभी झूठ नहीं होता।

तो, फिर से सवाल यह है कि, उस अंश को देखते हुए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का क्या सबूत है? हम जो फल लाते हैं, हाँ। किस तरह का फल? प्रेम। आत्म-त्याग, आत्म-त्याग वाला प्रेम, जो वास्तव में एकमात्र प्रकार का प्रेम है।

मुझे नहीं पता कि आपमें से कितने लोग बोनी लैशब्रुक की मेलिंग सूची में हैं, लेकिन उसने इस सप्ताह इसे भेजा; यह क्या था? चार से आठ साल के बच्चों की प्रेम की परिभाषा। वे अद्भुत थे। उन सभी में आत्म-समर्पण और आत्म-त्याग का विचार है।

मुझे वह पसंद है जहाँ बच्चे ने कहा, और यह एक छोटा बूढ़ा आदमी और एक छोटी बूढ़ी औरत है जो लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा हमें तब वफ़ादारी देगी जब यह भुगतान नहीं करती है। पवित्र आत्मा हमें तब दृढ़ बनाएगी जब हमारे आस-पास की हर चीज़ ढीली पड़ रही हो।

तो, सवाल यह है कि कौन सी आत्मा मेरे जीवन और मेरे व्यवहार को चिह्नित करती है? क्या मैं वेश्यावृत्ति की आत्मा से ग्रसित हूँ? मैं अपना रास्ता चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे रास्ते के अनुरूप हो, मेरी देखभाल करे। या क्या मेरा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा चिह्नित है? इसलिए, पाँचवें पद में, वह कहता है कि उनका अहंकार उनके खिलाफ गवाही देता है। अब, अहंकार और वेश्यावृत्ति की आत्मा, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ठीक है, अगर आपको अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो यह आपको अहंकारी बनाता है।

अभिमान, हाँ। जवाबदेह नहीं। आत्म-केंद्रित, आपको लगता है कि आपके पास सभी उत्तर हैं।

मैं भगवान से भी बेहतर जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं और मैं अपने प्रयासों से उन्हें पूरा कर सकता हूँ।

मैं फिर से रोमांचित हूँ, मैंने यह पहले भी कहा है, लेकिन बाइबल के बारे में जो बात मुझे प्रभावित करती है, वह यह है कि पाँच साल का बच्चा जो पढ़ सकता है, वह बुनियादी सच्चाई को समझ सकता है और आप अपना पूरा जीवन उसका अध्ययन करने में बिता सकते हैं और कभी भी उसकी तह तक नहीं पहुँच सकते। मैं उत्पत्ति के अध्याय तीन के बारे में सोचता हूँ। क्या मैं अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर को परिभाषित करने दूँगा? नहीं, मैं अपनी ज़रूरतों को परिभाषित करूँगा।

क्या मैं भगवान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने दूँगा? नहीं, मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। मैं यहाँ निष्क्रियता की सलाह नहीं दे रहा हूँ जहाँ हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं, ठीक है, भगवान, उसे जाने दो।

लेकिन मैं कह रहा हूँ, और मैंने इसे कई बार देखा है, कि हम लगन से परमेश्वर की इच्छा की तलाश करते हैं। हे प्रभु, आप मेरी ज़रूरतों को कैसे परिभाषित करते हैं? आप उन्हें कैसे पूरा करना चाहते हैं? वह हमारी क्षमताओं का उपयोग करेगा। वह हमारी परिस्थितियों का उपयोग करेगा।

लेकिन इसमें और मेरे बस आगे बढ़ने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों का उपयोग करने के बीच बहुत अंतर है। यही इसहाक और इश्माएल के बीच का अंतर है। ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम्हें एक बच्चा होगा।

हम यह कैसे करेंगे? जाहिर है, सारा के ज़रिए नहीं। ओह, चलो इसे हागर के ज़रिए करते हैं। नहीं, नहीं, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा कि वह यह कैसे करना चाहता है।

और आप इसे बाइबल में बार-बार देखते हैं। जहाँ लोग कुछ ऐसा करते हैं जो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन वे इसे सिर्फ़ अपने लिए करते हैं और परमेश्वर से नहीं पूछते कि वह इसे कैसे करना चाहता है। अब, हो सकता है कि वह इसे चमत्कार के ज़रिए करना चाहता हो।

वह इसहाक था। मुझे हमेशा से किसी की यह टिप्पणी पसंद आई है। इब्रानियों में लिखा है कि अब्राहम ने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए इसहाक की बलि देने की तैयारी की।

खैर, उसने एक 99 वर्षीय महिला को गर्भवती होते देखा था। पुनरुत्थान में इतनी कठिनाई क्या है? लेकिन यह है। अहंकारी हृदय और वेश्यावृत्ति की भावना।

मैं अपनी ज़रूरतें खुद ही, अपने तरीके से पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। वे ईश्वर को नहीं जानते। अगर आप ईश्वर को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि वह भरोसेमंद है।

अगर आप ईश्वर को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि वह आपके पक्ष में है। वे दोनों दोषी थे। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था।

उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने कहा कि यही तो वह करना चाहते थे। उनका अहंकार उनके खिलाफ गवाही देता है।

यहूदा भी उनके साथ ठोकर खाता है। इस अध्याय में यहूदा कितनी बार आता है? पाँच बार। पाँच बार।

यहूदा को इसराइल के साथ जोड़ा गया है। होशे को अक्सर इसराइल के भविष्यवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, और मुझे लगता है कि यह उचित है, लेकिन यह केवल इसराइल नहीं है। अब, यहूदा में कोई मूर्ति नहीं है।

मेरा मतलब है, उनके पास सोने के बैल नहीं हैं। उनके पास मंदिर है। जब आप राजाओं की किताबें पढ़ते हैं, तो वे इज़राइल की तरह सड़क से बहुत दूर नहीं हैं।

और फिर भी, पद 5, यहूदा भी उनके साथ ठोकर खाता है। पद 10, यहूदा के नेता उन लोगों की तरह हैं जो सीमा के पत्थरों को हटाते हैं। पद 12, मैं एप्रैम के लिए एक पतंगे की तरह हूँ, यहूदा के लोगों के लिए सड़ांध की तरह।

जब एप्रैम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपने घाव देखे। श्लोक 14, मैं एप्रैम के लिए सिंह के समान बनूंगा, यहूदा के लिए महान सिंह के समान। वह इस निन्दा में यहूदा को क्यों शामिल कर रहा है? क्षमा करें? ठीक है, यहूदा ने इस्राएल में इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया।

वे इसके प्रति उत्साहित थे। वे उसी गलत विचार, उसी वेश्यावृत्ति के विचार के प्रति उत्साहित थे, अगर मैं एक शब्द गढ़ सकता हूँ। बीज ने इज़राइल में एक पौधे के रूप में उग आया था।

लेकिन यही बीज यहूदा की धरती में बोया गया है। यह वहाँ है। और होशे, प्रेरणा से, जानता है कि इसके विकास को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

इस पौधे को विकसित होने में बस कुछ और साल लगेंगे। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा हमसे आगे है, लेकिन हम भी बहुत पीछे नहीं हैं।

यहेजकेल ने उन्हें दो बहनें बताया है। उसने इस्राएल को बड़ी बहन और यहूदा को छोटी बहन बताया है। लेकिन हे भगवान, आखिर में उसने कहा कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को पीछे छोड़ दिया।

हे भगवान। तो, यह रहा। तो, अब आपके और मेरे लिए सवाल यह है कि क्या मेरे जीवन में कोई बीज बोया गया है? ओह, यह अभी तक नहीं उग पाया है।

यह अभी तक फल नहीं दे पाया है। लेकिन परमेश्वर के प्रति मेरे दृष्टिकोण के बारे में क्या? क्या मैं सच में, सच में उसके प्रति समर्पित हूँ? क्या मैं सच में उससे प्यार करता हूँ? क्या मैं उसे जानता हूँ? या, वास्तव में, क्या मैं उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ? और क्या मैं उसके उपहारों को इस तरह से ले रहा हूँ जैसे कि वे परम हैं? फिर से, मूर्तिपूजा। इस दुनिया का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का प्रयास।

मूर्तिपूजक बनने के लिए आपको अपनी अलमारी में एक छोटी सी मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उपहार चाहिए। देने वाले को भूल जाओ।

बेशक, उत्पत्ति 22 में यही हो रहा था। अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, लेकर उसकी बलि चढ़ा। अब, मैं इस बात से रोमांचित हूँ कि अगली आयत में लिखा है, इसलिए अब्राहम सुबह जल्दी उठा और चल पड़ा।

मैं शर्त लगाता हूँ कि यह इतना आसान नहीं था। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह एक लंबी रात थी। भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह आपका वादा है।

यह वही है जो तुमने मुझे दिया है। अगर मुझे इसहाक और तुम्हारे बीच चुनाव करना है, तो मैं इसहाक को रखूंगा। हाँ।

भगवान इसहाक को नहीं चाहते थे। उन्हें अब्राहम चाहिए था। यहाँ पर शांति है।

तो, श्लोक 6. जब वे अपने झुंड और पशुओं के साथ जाते हैं, तो किस लिए? प्रभु की खोज करने के लिए। देखो, वे प्रभु के विरुद्ध नहीं गए हैं। ओह, वे वास्तव में गए हैं।

लेकिन, सतह पर, यह सिर्फ़ इतना है कि वे चाहते हैं, अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ, तो यीशु और। वे यीशु के खिलाफ़ नहीं जा रहे हैं। लेकिन वे बस इतना निश्चित हैं कि यीशु पर्याप्त नहीं हैं।

हां। लगभग निश्चित रूप से। हमने यहां जो पढ़ा है, उसके अनुसार यह कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं है।

वे वास्तव में भगवान की तलाश नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे भगवान की तलाश कर रहे हैं। और तलाश और वास्तव में तलाश के बीच का सवाल।

रेजर ब्लेड। वे भगवान को वह नहीं देते जो उनका है। ठीक है।

ठीक है। वे ईश्वर को उसका गुण नहीं देते। हेरफेर।

हाँ, मुझे लगता है कि ये सभी बातें वहाँ हैं। हालाँकि, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने कहा है, ओह, मैं यहोवा को अस्वीकार करता हूँ। मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता।

वह बेकार है। मैं अब बाल की पूजा करने जा रहा हूँ। वे यहोवा और बाल दोनों चाहते हैं।

मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ? और भगवान कहते हैं, ठीक है, इसके लिए शुभकामनाएँ क्योंकि तुम मुझे नहीं पाओगे। उसने खुद को उनसे दूर कर लिया है। वे भगवान के प्रति असत्य हैं।

अब, आपके और मेरे लिए प्रभु के प्रति सच्चा होना क्या है? क्षमा करना? उसकी विधियों का पालन करना, हाँ, हाँ। मैं वही करना चाहता हूँ जो आप कहते हैं। सबसे बढ़कर उससे प्रेम करना।

इसे शादी के संदर्भ में देखें। कैरन के प्रति वफादार रहना मेरे लिए क्या मायने रखता है? खैर, दूसरी महिलाओं के बिस्तर से दूर रहो। बस इतना ही? नहीं।

यह तो बस शुरुआत है। मुझे मलाकी की यह बात पसंद है जब वह कहता है, "अपनी आत्मा की रक्षा करो, और अब से विश्वासघाती मत बनो।" तलाक कहाँ से शुरू होता है? यह आपकी आत्मा से शुरू होता है।

जब आप छोटे-मोटे मतभेदों को अपने अंदर आने देते हैं, तो फिर से आत्मा आ जाती है। इसलिए मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मुझे उसके प्रति पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए।

वे प्रभु के प्रति विश्वासघाती हैं। वे प्रभु के प्रति असत्य हैं। हम सभी यह कहते रहे हैं।

ओह, मैं प्रभु के प्रति सच्चा हूँ। मैं हर समय चर्च जाता हूँ। मैं प्रभु के प्रति सच्चा हूँ।

मैं अपनी कार की पूजा नहीं करता। मैं... मेरी आत्मा के बारे में क्या? क्या मेरी आत्मा उसकी है? वे प्रभु के प्रति विश्वासघाती हैं। वे नाजायज़ बच्चों को जन्म देते हैं।

एक पल के लिए इस बारे में सोचो। हम कौन से नाजायज़ बच्चे पैदा कर रहे हैं? समझौता करो। ठीक है।

धर्म का आभास। जैसा कि पॉल कहते हैं, इसकी शक्ति का अभाव। और क्या? हाँ? हाँ? ठीक है।

पैसा? यह बस एक तरह का धर्म है जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन असली नहीं है। नकली। हाँ।

हाँ, यह एक बच्चा है। यह जीवित है, लेकिन यह नाजायज़ है।

जब वे अपने नए चाँद के त्यौहार मनाएँगे, तो वह उनके खेतों को खा जाएगा। दक्षिणी इस्राएल की सीमा के ठीक ऊपर गिबा में तुरही बजाओ। यहूदा की सीमा के ठीक नीचे रामा में नरसिंगा बजाओ।

बेथ-एवन, बेथेल में युद्ध की हुंकार भरो, जो सीमा के उस पार है। बेंजामिन, आगे बढ़ो। उन्हें अपने त्यौहार बहुत पसंद हैं।

हर सात दिन पर सब्बाथ मनाया जाता है। हर चार सप्ताह पर नया चाँद मनाया जाता है, फसह, पहला फल, तुरही और तंबू मनाए जाते हैं। ये दोनों निर्वासन के बाद के दिन हैं।

यह तब मनाया गया था जब एंटिओकस एपिफेन्स ने वहां एक सुअर की पूजा की थी और एस्तेर के लिए पुरीम के बाद उन्होंने मंदिर को फिर से समर्पित किया था। हाँ। हाँ।

हाँ। और भगवान ने हनुक्का और पुरीम को छोड़कर बाकी सभी को आज्ञा दी थी। लेकिन समस्या यह है।

फिर से, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। यह अनुष्ठान के बारे में बाइबल की समझ और बुतपरस्त समझ में अंतर है। बुतपरस्त समझ यह है कि अनुष्ठान से ही सब कुछ होता है।

हाँ। मैं स्वर्ग क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि जॉन वेस्ले के निर्देशों का पालन करते हुए, मैं हर सप्ताह संस्कार ग्रहण करता हूँ। बाइबिल का अनुष्ठान रिश्ते की वास्तविकता को दर्शाता है।

खैर, अगर यह सब रिश्तों के बारे में है, तो चलो इस रस्म को भूल जाते हैं। नहीं। क्योंकि हम शरीर और आत्मा हैं।

हमें अपने शरीर में आध्यात्मिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है अन्यथा हम आध्यात्मिक वास्तविकता के बारे में खुद को धोखा दे सकते हैं। तो, यह सवाल है कि पहले क्या है। यहाँ, रिश्ता पहले है, और अनुष्ठान इसे दर्शाता है।

यहाँ, अनुष्ठान पहले होता है और माना जाता है कि यह चीज़ घटित होती है। यही कारण है कि पैगंबर बलिदान के बारे में इतने बहरे हैं क्योंकि लोग उन्हें इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं।

और इसलिए, मैंने पिछले 30 सालों से छात्रों को चुनौती दी है कि वे यशायाह के पहले अध्याय को किसी रविवार की सुबह आराधना के लिए बुलाएँ। हे सदोम के शासको, प्रभु का वचन सुनो। इससे उनका ध्यान आकर्षित होता है, है न? हे गोमोरा के लोगों, हमारे परमेश्वर के निर्देश को सुनो।

तुम्हारे परमेश्वर का यह वचन है, कि तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे लिये क्या काम के हैं? होमबलि, मेढ़े, और पाले हुए पशुओं की चर्बी से तो मैं तृप्त हो गया हूं; बैलों, मेमनों, और बकरों के लोहू से मैं प्रसन्न नहीं होता।

जब तुम मेरे सामने पेश होने आए हो, तो तुमसे यह किसने कहा, मेरे आंगनों को रौंदना? इससे पूजा सेवा अच्छी तरह शुरू हो जाती है, है न? वैसे भी तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? व्यर्थ की भेंट लाना बंद करो। तुम्हारी धूप मुझे घृणित लगती है। नया चाँद, सब्त और सभाएँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।

अधर्म और पवित्र सभा। तुम्हारे नये चाँद के पर्व और तुम्हारे नियत पर्व, मैं अपने पूरे दिल से घृणा करता हूँ। वे मेरे लिए बोझ हैं।

मैं उन्हें सहते-सहते थक गया हूँ। खैर, वह आगे कहता है। लेकिन बस इतना ही।

बस इतना ही। सवाल यह है कि क्या मैं निजी पूजा और सार्वजनिक सेवा में उन चीजों को कर रहा हूँ जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, और फिर भगवान उस अनुष्ठान से प्रसन्न होंगे जो रिश्ते की वास्तविकताओं को दर्शाता है? लेकिन अगर वहाँ कोई वास्तविक रिश्ता नहीं है, तो भगवान कहते हैं, तुम मुझे बीमार बनाते हो।

ठीक है। अब, परमेश्वर खुद का वर्णन कैसे करता है? श्लोक 10. वह क्या होगा? हाँ।

हालाँकि, वह किस छवि का उपयोग करता है? बाढ़। मैं बाढ़ बनने जा रहा हूँ। ठीक है।

पद 12 में वह किस छवि का उपयोग करता है? मैं एक पतंगा बनकर सड़ने जा रहा हूँ। पद 14 में वह किस छवि का उपयोग करता है? एक शेर। हे परमेश्वर, मैं वास्तव में आपके करीब आना चाहता हूँ।

नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता। आप जिस स्थिति में हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अब श्लोक 15 को देखिए।

वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह उन्हें क्यों बाढ़ में डाल रहा है? वह उन्हें क्यों सड़ा रहा है? वह उन्हें क्यों खा रहा है? उन्हें वापस लाने के लिए। जब तक वे अपने अपराध को सहन नहीं कर लेते, उसे स्वीकार नहीं कर लेते, और अपने दुख में मेरा चेहरा नहीं खोज लेते, तब तक वे ईमानदारी से मेरी तलाश करेंगे। अब आपको नीचे दिए गए खाली अभ्यास को भरना है।

भगवान का अंतिम शब्द कभी विनाश नहीं होता, जो उस छोटे से रिक्त स्थान में दो शब्द हो सकते हैं। अंतिम शब्द। लेकिन यह आप पर निर्भर है।

यह उनका इरादा नहीं है। अब, आप में से कुछ लोग मुझे लंबे समय से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह पहली बार नहीं है जब आपने मुझे ऐसा कहते हुए सुना है।

मैं फिर से कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का अंतिम वचन कभी विनाश नहीं होता। कभी नहीं।

यह अंतिम शब्द हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है। यह उसका इरादा नहीं है। अब आपको अगले सप्ताह इसे फिर से भरने का एक और मौका मिलने वाला है।

आशा है कि अगली बार आप सही होंगे। लेकिन यह बात है। यह बात है।

भगवान यह नहीं कहते कि, मैं तुम लोगों से बहुत थक गया हूँ, और मैं तुम्हें मिटाने जा रहा हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे शेर की तरह पाओगे।

लेकिन जब मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, तो मेरा इरादा यह है कि तुम कहोगे, हे भगवान, मैं कितना मूर्ख था। मुझे फिर से वापस ले चलो। और हम अपने पहले तीन अध्यायों पर वापस जाते हैं।

गोमेर अब गुलामों की श्रेणी में आ गई है। वह अब बूढ़ी हो गई है। वह अब सुंदर नहीं रही।

होशे ने ऐसा होने दिया। तो, नीलामीकर्ता ने पूछा, मैं क्या बोली लगाऊँ? $10? $5? $1.50? और भीड़ में से कोई कहता है, $30! $30! वह पागल कौन था? वह होशे था। और गोमेर उसकी बाहों में गिर जाती है।

फिर मैं अपनी खोह में लौट जाऊँगा जब तक कि वे अपना अपराध न सह लें और मेरा चेहरा न ढूँढ़ लें। अपने दुख में, वे ईमानदारी से मेरी तलाश करेंगे। भगवान का इच्छित अंतिम शब्द कभी विनाश नहीं होता।

यह अंतिम शब्द हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है। यह उसका इरादा नहीं है।

आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमें प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। हम जो वेश्यावृत्ति की भावना के साथ पैदा हुए हैं। हम जो आनुवंशिक रूप से सच बोलने में असमर्थ हैं।

हमसे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। हममें संभावनाएँ देखने के लिए आपका धन्यवाद। संभावनाएँ जो हमारे लिए आपकी मृत्यु के योग्य हैं। आपकी स्तुति। आपकी स्तुति। हमें क्षमा करें, प्रभु।

मुझे माफ़ करें कि मैंने आपको एक मूर्ति, एक स्वर्गीय स्लॉट मशीन के रूप में माना है, हे प्रभु, हम पर दया करें। और हमें आपसे अपने लिए प्यार करने में मदद करें। यह जानते हुए कि अगर आप हमें इस जीवन में कभी कोई और चीज़ नहीं देते हैं, तो आपने हमें वह सब कुछ दिया है जो मायने रखता है।

आप स्वयं। आपकी स्तुति हो। आपके नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन।