**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 12, भाग 2,**

**1 राजा 14-15, भाग 2**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

इस आरंभ और अंत खंड का अगला भाग, अध्याय 14 और 15, दक्षिणी राजा की कहानी है। अब, हमने उत्तरी राजा की कहानी देखी है और जब तक कोई बदलाव नहीं होता, तब तक उसकी प्रथाएँ राष्ट्र को किस दिशा में ले जाएँगी। अब, यहाँ अध्याय 14:21 से 15:8 में, हम दक्षिणी राजाओं, रहूबियाम और उसके बेटे को देखते हैं।

हमने यारोबाम और उसके बेटे को देखा, अब हम दक्षिणी राजा रहूबियाम और उसके बेटे अबिय्याह को देखते हैं। अब, राजाओं और इतिहास की तुलना करना दिलचस्प है, और इज़राइल के इतिहास पर दो दृष्टिकोणों में से कुछ राजाओं के बारे में हमें जो अलग-अलग विवरण मिलते हैं, वे भी दिलचस्प हैं। इतिहास में रहूबियाम का वर्णन राजाओं की तुलना में कुछ बेहतर है ।

इसका मुख्य कारण यह है कि यारोबाम की तुलना में रहूबियाम ने यरूशलेम में मंदिर का सम्मान किया, उसने पुजारियों और लेवियों का सम्मान किया, और यही इतिहास की पुस्तक में मुख्य व्याख्यात्मक कारक है। इतिहास की पुस्तक लगभग 400 ईसा पूर्व लिखी गई थी, जो कि लगभग 150 साल पहले की बात है, जब इस्राएल बेबीलोन के निर्वासन से वापस लौटा था। वे भयानक कठिनाइयों में हैं।

वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम कौन हैं? हमें लगता था कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य की बात क्या है। इसका मतलब था कि आपके पास सिंहासन पर एक दाऊद का राजा था, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य थे, और आपके पास इसकी गारंटी के लिए एक मजबूत सेना थी। अब, हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है।

हमारे पास सिंहासन पर कोई दाऊद वंश का राजा नहीं है। हमारे पास एक फ़ारसी गवर्नर है। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य नहीं हैं।

हम महान फ़ारसी साम्राज्य में पिछड़े हुए हैं। हमारे पास सेना नहीं है। हमें सेना रखने की अनुमति नहीं है।

तो, हम परमेश्वर का राज्य कैसे हो सकते हैं? और इतिहास के लेखक या लेखक कहते हैं, एक मिनट रुकिए। क्या यह राज्य था जिसने हमें परमेश्वर की आराधना दी, या परमेश्वर की आराधना ने हमें राज्य दिया? यह परमेश्वर की आराधना थी। और इसलिए, अगर हमारे पास कोई राजा नहीं है, अगर हमारे पास कोई सेना नहीं है, अगर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, तो भी हमारे पास वह हो सकता है जो हमें परमेश्वर के लोग बनाता है।

हम अभी भी उसकी आराधना कर सकते हैं। इसलिए, इतिहास नियमित रूप से राजाओं का मंदिर, पुजारी वर्ग और लेवियों के प्रति उनके रवैये के आधार पर मूल्यांकन करता है। अगर यह अच्छा था, तो वे कहते थे कि वह एक अच्छा राजा था।

अगर नहीं, तो मत करो। अब, याद रखो, किंग्स इसे एक अलग नजरिए से देख रहा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है।

लोग कहते हैं, ठीक है, किंग्स और क्रॉनिकल्स, दोनों किताबें अलग-अलग हैं, इसलिए एक सही है और दूसरी गलत। नहीं। दोनों एक ही ऐतिहासिक घटनाओं को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और अलग-अलग सवाल पूछते हैं।

किंग्स कह रहे हैं, क्या यह आदमी मूर्तियों की पूजा करता था? क्या यह आदमी बुतपरस्ती को बढ़ावा देता था? क्या यह आदमी गरीबों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता था? वह एक बुरा राजा था। क्या यह आदमी मूर्तियाँ नहीं बनाता था? क्या यह आदमी बुतपरस्ती को बढ़ावा नहीं देता था? क्या यह आदमी गरीबों की देखभाल को बढ़ावा देता था? अहा, वह एक अच्छा राजा है। तो, दो अलग-अलग सवाल।

तो, राजाओं के सवालों के आधार पर, रहूबियाम के पास कुछ गंभीर मुद्दे हैं, क्षमा करें, राजाओं के लेखक के पास रहूबियाम के साथ कुछ गंभीर मुद्दे हैं। ध्यान दें कि यह श्लोक 22 में क्या कहता है: यहूदा ने यहोवा की नज़र में बुरा किया। हम्म, रहूबियाम ने बुरा नहीं किया।

मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि राजाओं के लेखक रहूबियाम को थोड़ी ढील दे रहे हैं, जैसा कि वे कहते हैं। नहीं, उसने खुद ये काम नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है कि वह कह रहा है कि उसने अपने लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका।

यहूदा ने यहोवा की नज़र में बुरा किया। उन्होंने जो पाप किए, उससे यहोवा का क्रोध और भी ज़्यादा भड़क उठा, जितना उनसे पहले के लोगों ने किया था। उन्होंने अपने लिए ऊँचे स्थान बनाए, पवित्र पत्थर बनाए, और यहाँ फिर से वही है, हर ऊँची पहाड़ी पर, हर फैले हुए पेड़ के नीचे अशेरा के खंभे।

यहाँ तक कि देश में पुरुष वेश्याएँ भी थीं, और लोग उन राष्ट्रों की सभी घृणित प्रथाओं में लिप्त थे जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से निकाल दिया था। तो, हाँ, इतिहास की स्थिति, उसने मंदिर का बचाव किया, उसने मंदिर की पूजा को बढ़ावा देने की कोशिश की, उसने पुजारियों और लेवियों को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन राजाओं, उसने लोगों को वह करने से नहीं रोका जो उन्होंने करना शुरू किया था। अब फिर से, यह सब कहाँ से शुरू हुआ? सुलैमान ने शहर के चारों ओर अपनी पत्नियों के लिए ये मंदिर बनवाए ताकि वे अपने मूर्तिपूजक देवताओं की पूजा कर सकें।

तो, राजाओं के दृष्टिकोण से, क्या रहूबियाम ने उस चीज़ को खत्म कर दिया? क्या उसने उस चीज़ को रोक दिया जिसे सुलैमान ने दुखद रूप से गति देना शुरू किया था? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर, यह मुझे बताता है, ठीक है, ठीक है, मैं पाप में भाग नहीं ले रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ जो निषिद्ध हैं, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ जो निषिद्ध हैं। तो, मेरे प्रभाव के बारे में क्या? मेरे आस-पास के लोगों या उन लोगों पर मेरे प्रभाव के बारे में क्या जिनके लिए मैं ज़िम्मेदारी उठाता हूँ? एक अच्छा इंसान होना एक बात है, और प्रभु का अनुसरण करना एक बात है, लेकिन अपने प्रभाव का उपयोग सहायक, रचनात्मक तरीकों से करना दूसरी बात है।

और यह बहुत स्पष्ट लगता है कि रहूबियाम ऐसा नहीं कर रहा था। अब यह दिलचस्प है कि रहूबियाम के लिए प्रमुख ऐतिहासिक घटना मिस्र के राजा, फिरौन शिशक का आना था। शिशक शायद सुलैमान की पत्नी का भाई या भतीजा रहा होगा।

यह कितना दिलचस्प है कि मंदिर बनाने वाले सुलैमान की कहानी फिरौन की बेटी से शादी करने से शुरू होती है। और फिर, एक तरह से, सुलैमान के बेटे रहूबियाम का निष्कर्ष यह है कि एक मिस्री फिरौन आया और उसने मंदिर को लूट लिया। फिर से, कार्यों के परिणाम होते हैं।

अब, हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, यह अधिक संयोग है, और मैं इससे नहीं लड़ूँगा। शायद यह एक संयोग है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक उल्लेखनीय संयोग है। और किंग्स के लेखक, मुझे लगता है, स्पष्ट रूप से उस बिंदु को बना रहे हैं।

आपने इन लोगों के साथ सौदा किया और एक दिन उन्होंने अपना सौदा वापस ले लिया। हाँ, हाँ, कार्यों के परिणाम होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्यों, फिर से, बाइबल अध्ययन सिद्धांत।

बाइबल में ये बातें क्यों कही गई हैं? मुझे आश्चर्य है कि इसमें इतना ज़्यादा क्यों कहा गया है कि, ठीक है, शिशक ने सोने की ढालें ले लीं। इसलिए, रहूबियाम ने कुछ कांस्य ढालें बनाईं। इसलिए, जब भी वह प्रभु के मंदिर में जाता, तो पहरेदार ये कांस्य ढालें ले जा सकते थे।

इसके बाद उन्होंने उन्हें गार्डरूम में वापस कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि यह किस बारे में है। मुझे आश्चर्य है कि बाइबिल के लेखक को इस बात पर जोर देने के लिए क्यों प्रेरित किया गया है।

चूँकि बाइबल हमें यह नहीं बताती कि वह बिंदु क्या है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वास्तव में यहाँ भी यही रूप है। जब कोई राजा मंदिर में जाता है तो आप क्या करते हैं? खैर, उनके साथ पहरेदार और ढाल भी होते हैं।

ओह, हमने अपनी सोने की ढालें खो दीं। तो, चलो बहुत सारा पैसा खर्च करके कांस्य ढालें बनाते हैं। फॉर्म, फॉर्म।

पॉल कहते हैं, उनके पास ईश्वरीयता का रूप तो है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं है। अब मुझे आपको बताना है, मुझे पारंपरिक पूजा बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही, मैं समझता हूँ कि रूप ही ज़रूरी नहीं कि संदेश हो। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए।

हाँ, हम इंसानों को प्रतीकों की ज़रूरत है। हमें अपनी आध्यात्मिक समझ को दर्शाने के तरीके चाहिए। यह बुरा नहीं है, यह अच्छा है।

लेकिन सवाल यह है कि प्रतीक कब वास्तविकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? प्रतीक कब वास्तविकता बताना बंद कर देते हैं और खुद वास्तविकता बन जाते हैं? क्या यही हो रहा है? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है कि जो कुछ भी कहा गया है, उसमें से शिशक आया और उसने मंदिर को लूट लिया। उसने सोने की ढालें ले लीं।

इसलिए, रहूबियाम ने उनकी जगह कांस्य ढालें बनवाईं। क्या यही सबसे महत्वपूर्ण काम था जो वह कर सकता था? मुझे आश्चर्य है। इसलिए रहूबियाम की मृत्यु हो गई।

फिर से, हम इस रूप को देखने जा रहे हैं जिसे हमने पहले देखा है। आम तौर पर एक राजा का परिचय दिया जाता है। यदि आप श्लोक 21 को देखें, तो सुलैमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राजा था।

जब वह राजा बना तो उसकी उम्र 41 साल थी। उसने यरूशलेम में 17 साल तक राज किया, वह शहर जिसे यहोवा ने इस्राएल के सभी गोत्रों में से चुना था, ताकि वह उसका नाम रख सके। उसकी माँ का नाम नामाह था।

वह एक अम्मोनी थी। यह दिलचस्प है, है न? उसकी माँ एक बुतपरस्त थी। उन लड़कियों में से एक जिसके लिए सुलैमान ने एक बुतपरस्त मंदिर बनवाया था।

लेकिन यह एक राजा का सामान्य परिचय है जिसे हम 1 और 2 राजाओं के बाकी हिस्सों में देखेंगे। और फिर एक सामान्य समापन है। और हम इसे यहाँ श्लोक 29 में देखते हैं।

रहूबियाम के शासनकाल की अन्य घटनाएँ और उसने जो कुछ किया, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहूबियाम और यारोबाम के बीच लगातार युद्ध होता रहा। रहूबियाम अपने पूर्वजों के साथ सो गया और उसे दाऊद के शहर में उनके साथ दफनाया गया। उसकी माँ का नाम नामाह था।

वह एक अम्मोनी थी, और उसका बेटा अबिय्याह उसके बाद राजा बना। ये सामान्य आरंभ और अंत सूत्र हैं।

तो, अध्याय 15 में, हमें उसका उत्तराधिकारी मिलता है। नबात के बेटे यारोबाम के शासनकाल के 18वें वर्ष में, अबिय्याह यहूदा का राजा बना। दिलचस्प बात यह है कि उस नाम का अर्थ है मेरे पिता यहोवा हैं।

वाह, यह तो बहुत बढ़िया लगता है। उसने यरूशलेम में तीन साल तक राज किया। उसकी माँ का नाम माका था, जो अबीशालोम की बेटी थी।

इतिहास में अबशालोम के बारे में लिखा है। यह सोचना आकर्षक है कि, हम्म, क्या यहाँ कोई संबंध है? वह परिवार में ही विवाह कर रहा है। हालाँकि, अगर आप इसके बारे में सोचें, तो एक पीढ़ी गायब है।

उसे कम से कम माका का दादा तो होना ही चाहिए। और यहाँ, राजा अबशालोम कहता है। हो सकता है कि यह वह अबशालोम न हो जिसे हम बाइबल या दाऊद की वंशावली से जानते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है।

लेकिन यहाँ यह आता है। उसने वे सभी पाप किए जो उसके पिता ने उससे पहले किए थे। उसका हृदय समर्पित नहीं था, और यह एनआईवी है, और यह कहता है कि उसका हृदय पूरी तरह से समर्पित नहीं था।

हिब्रू में लिखा है कि उसका हृदय परमेश्वर के लिए पूर्ण नहीं था। राजा जेम्स कहता है कि वह परिपूर्ण था। उसका हृदय पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए नहीं था।

अब, मैं आपसे तीसरी आयत को देखने और दोनों भागों के बीच के संबंध को देखने के लिए कहना चाहूँगा । उसने अपने पिता द्वारा किए गए सभी पाप क्यों किए? क्योंकि उसका हृदय विभाजित था। हाँ, उसके हृदय का एक हिस्सा परमेश्वर के लिए था।

उसने यारोबाम की तरह बैल की मूर्ति नहीं बनाई। उसके दिल का एक हिस्सा परमेश्वर के लिए था, लेकिन उसका एक हिस्सा किसी और चीज़ के लिए था, खुद के लिए, अपने तरीके के लिए। और इसका नतीजा यह हुआ कि उसने ये सारे पाप किए।

मुझे लगता है कि बिना किसी प्रतिद्वंद्वी, बिना किसी सीमा के अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करने का सबसे मजबूत तर्क यह है कि तब आप ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में सक्षम होंगे। विभाजित हृदय के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास करें, और आप निराश हो जाएंगे क्योंकि आपके भीतर एक पाँचवाँ स्तंभ होगा जो आपके एक हिस्से की हर इच्छा के विरुद्ध लड़ रहा होगा। तो फिर भी, यह पद चार है। दाऊद के कारण, उसके परमेश्वर यहोवा ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र को उठाकर और यरूशलेम को मजबूत बनाकर उसे यरूशलेम में एक दीपक दिया।

परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन अब, फिर से, आइए शुरुआत और अंत के बारे में बात करें। हाँ, कम से कम यहूदा के सिंहासन पर एक दाऊदवंशीय राजा तो होगा ही।

हाँ, हाँ, ऐसा होने जा रहा है जब तक कि यहूदा लगातार और अंततः परमेश्वर से दूर न हो जाए। हाँ, ऐसा होना ही है। जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, तब तक सिंहासन पर दाऊद वंश का राजा होगा।

तो, बुरे परिणाम-हम्म-हम्म-वे तब तक होने वाले हैं जब तक आप पश्चाताप नहीं करते और पीछे नहीं हटते। अच्छे परिणाम-हां, पैटर्न सेट हो चुका है। मशीन चल रही है।

यह तो होने ही वाला है, जब तक कि, आपका क्या? इसका पैटर्न क्या है? क्या होने वाला है?