**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 15, भाग 3**

**1 राजा 19-20, भाग 3**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

परमेश्वर, एक बार फिर, अहाब के लिए कृपापूर्वक कार्य करता है, ठीक वैसे ही जैसे भविष्यवक्ता ने कहा था कि यह फिर से होने वाला है। और परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव का प्रश्न इस दूसरे उद्धार में स्पष्ट हो जाता है क्योंकि अरामी सलाहकारों ने कहा, अच्छा, तुम जानते हो कि हम उस युद्ध में क्यों हार गए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सामरिया की पहाड़ियों में, उस पहाड़ी क्षेत्र में लड़ रहे थे, और यहोवा स्पष्ट रूप से पहाड़ियों का परमेश्वर है। तो अगली बार, चलो मैदानों में लड़ते हैं, और वहाँ यहोवा के पास शक्ति नहीं होगी।

खैर, बेशक, यहोवा पहाड़ों का परमेश्वर नहीं है। वह ब्रह्मांड का परमेश्वर है। तो, एक बार फिर, मुद्दा यह है कि यहोवा कौन है। माउंट कार्मेल पर यही मुद्दा था।

यह सामरिया के द्वारों के बाहर का मुद्दा था। यह अब अपेक के मैदानों पर मुद्दा है, जो गलील सागर के पूर्व में हैं। यह आपके और मेरे लिए सवाल है।

यह अंतहीन प्रश्न है: यहोवा कौन है? आपके जीवन में यहोवा कौन है? मेरे जीवन में यहोवा कौन है? क्या वह मैं हूँ? क्या वह हम सब के होने, करने और सोचने का स्रोत है? या वह एक खरगोश का पैर है, एक सौभाग्यशाली ताबीज है, जिसे आपातकालीन स्थितियों के लिए दराज में रखा जाना चाहिए? यहोवा कौन है? अहाब के लिए यही प्रश्न था। उन दिनों इस्राएल के लिए भी यही प्रश्न था। यह वह प्रश्न है जो राजाओं की पुस्तकों के मध्य भाग में चलता है।

एक बार फिर, आयत 28 में ऐसा करने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को देखें। अब, इस बार ध्यान दें, यह परमेश्वर का जन है। तो शायद यह एलिय्याह है।

अब, परमेश्वर का जन ऊपर आया और इस्राएल के राजा से कहा। यहोवा यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अरामी लोग सोचते हैं कि यहोवा पहाड़ियों का परमेश्वर है, घाटियों का नहीं। मैं इस विशाल सेना को तुम्हारे हाथों में सौंप दूँगा। तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूँ।

खैर, सलाहकारों ने न केवल बेन-हदाद को अपनी सेना को समतल क्षेत्र में व्यवस्थित करने के लिए कहा था। उन्होंने उसे यह भी बताया कि, दिलचस्प बात यह है कि 32 राजाओं का इस्तेमाल बंद करो और 32 सेनापति रखो। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया है।

इसलिए, उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया है। उसने वह स्थान चुना जो उसे विजय के लिए अधिक अनुकूल लगा। और उसने स्पष्ट रूप से हजारों-हजारों सेनाएँ एकत्र की हैं।

आयत 27 पर ध्यान दें। जब इस्राएलियों को भी इकट्ठा किया गया और उन्हें भोजन दिया गया, तो वे उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। इस्राएलियों ने बकरियों के दो छोटे झुंडों की तरह उनके सामने डेरा डाला, जबकि अरामी लोग ग्रामीण इलाकों को कवर कर रहे थे।

यहाँ फिर से एक असमान युद्ध है। तो, अरामी राजा, सीरियाई राजा ने वह सब कुछ किया है जो वह जानता है। उसने युद्ध के लिए एक अनुकूल स्थान चुना है।

उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया है, और उसने बहुत सारे सैनिक एकत्र कर लिए हैं। मेरा मतलब है, यह खत्म हो गया है। यह खत्म हो गया है, सिवाय एक चीज के।

यहोवा, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं? यह खत्म हो चुका है। आपके खिलाफ़ खड़ी हर चीज़ अजेय है, सिवाय एक चीज़ के। यहोवा आपके साथ है।

क्या वह है? क्या आपने वास्तव में खुद को उस पर छोड़ दिया है? क्या आपने वास्तव में उसमें मसीह की कृपा और शक्ति पाई है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पॉल कहते हैं। हाँ। हाँ।

तो, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी इज़रायली जीत। वह विशाल सीरियाई सेना भाग गई। वे अपेक शहर में भाग गए, और वहाँ, दीवार उनमें से एक समूह पर गिर गई, और वे मर गए।

अंत में, बेन-हदद, राजा, जो अब दो बार अहाब से भिड़ चुका है, ने दो बार उसका अपमान किया। बेन-हदद शहर के सबसे भीतरी कमरे में है, और हिब्रू इस बात पर जोर देता है कि वह शहर के भीतरी हिस्से में एक भीतरी कमरा है।

वह छिप गया है। अब, ध्यान दें कि आगे क्या होता है। उसके अधिकारियों ने उससे कहा, देखो, हमने सुना है कि इस्राएल के घराने के राजाओं ने कहा है कि वे दयालु हैं।

यह वह शब्द है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस शब्द का अंग्रेजी में एक शब्द में अनुवाद नहीं किया जा सकता। हम्म।

क्या यह दिलचस्प नहीं है कि हम कैसे गति पर चल सकते हैं? इस्राएल के राजाओं ने परमेश्वर से कुछ सीखा है। उन्होंने सीखा है कि कैसे दयालु होना चाहिए। उन्होंने सीखा है कि कैसे दयालु होना चाहिए।

यहाँ तक कि अहाब में भी। ओह, ओह, मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ। मैं 2021 के जनवरी में बोल रहा हूँ, एक हफ़्ते बाद।

कैपिटल बिल्डिंग में हुई दुखद भीड़ के बारे में, मैंने इस सप्ताह बार-बार सोचा कि 25 साल पहले एक युवा रूसी व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा था। वह मुझे मॉस्को के हवाई अड्डे पर मिला था। और जब हम बैग उठाकर कार की ओर जा रहे थे, तो उसने कहा, मैं अमेरिका में रहा हूँ।

मैंने कहा, ओह, सच में? उसने कहा, हाँ, हाँ। मैंने कैनसस सिटी का दौरा किया। मैंने कहा, ओह, उसने कहा, तुम्हें पता है कि अमेरिकियों के बारे में मुझे क्या प्रभावित करता है? मैंने कहा, नहीं, वे बहुत कानून का पालन करने वाले हैं।

क्यों? इस संस्कृति के कारण, इस पुस्तक में इस संस्कृति को उभारा गया है। इस संस्कृति को इस विचार पर उभारा गया है कि एक ईश्वर है जिसका मानव जीवन के लिए एक उद्देश्य है। और क्या कोई हमें देख रहा है।

चाहे आस-पास कोई पुलिसकर्मी हो, हम अपने व्यवहार के लिए भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं। दोस्तों, हम 50, 60, 70 सालों से गति पर चल रहे हैं। जब तक हम उस महान चक्का, जो भगवान है, से अपना लगाव पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक गति समाप्त होती जा रही है; पहिया नीचे गिरने वाला है।

तो, हमने सुना है, हमने सुना है कि इस्राएल के ये राजा यहोवा की तरह काम करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है। अब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है।

क्योंकि यह आगे जो होने वाला है उसमें अंतर्निहित है, यह स्पष्ट नहीं है। यह अंतर्निहित है।

इन लड़ाइयों में कौन जीता? नहीं, अहाब। विजेता को लूट का माल मिलता है। और विजेता या तो दयालु होने का चुनाव कर सकते हैं या फिर दयालु न होने का।

यहोवा ने इन लड़ाइयों में जीत हासिल की। बेन-हदाद परमेश्वर के लोगों का कट्टर दुश्मन रहा है। अब तक दो बार उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जो चाहे करने का अपना अधिकार जताया है।

बेन-हदद किसके हाथों में है? राजा बेन-हदद शहर में है, सर। ओह, सच में? क्या वह अभी भी जीवित है? वह मेरा भाई है। ओह, हाँ, हाँ, हाँ।

वह तुम्हारा भाई है। मेरे रथ पर चढ़ आओ। मैं तुम्हें दमिश्क में एक बाज़ार में जगह देने में खुशी महसूस करूँगा।

मैं खुशी-खुशी वह ज़मीन लौटा दूँगा जो मेरे पूर्वजों ने और मैंने तुमसे छीनी थी। अच्छा, यह बढ़िया है। चलो एक वाचा बाँधते हैं।

क्यों नहीं? अहाब ने युद्ध जीत लिया है। सीरियाई लोग स्पष्ट रूप से आने वाले लंबे समय तक कोई खतरा नहीं बनने वाले हैं। क्यों नहीं दयालु बनें? और फिर आपके पास यह विचित्र कहानी है जो आगे बढ़ती है।

एक नबी ने कहा, मुझे अपने हथियार से मारो। अब, उस आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। खैर, तुमने भगवान की अवज्ञा की है।

और जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे, एक शेर तुम्हें पकड़ लेगा। वाह। उसे एक और आदमी मिल गया।

मुझ पर वार करो। उस आदमी ने कहा, ठीक है, और उसे घायल कर दिया। पैगम्बर जाकर सड़क के किनारे खड़े हो गए, राजा का इंतजार करने लगे।

अपनी आँखों पर सिर का पट्टा बांधकर अपना भेष बदल लिया , आजकल हममें से ज़्यादातर लोगों की तरह उसने भी मुखौटा पहन लिया। जब राजा वहाँ से गुज़रा, तो नबी ने उसे आवाज़ दी और एक कहानी सुनाई।

उन्होंने कहा, क्योंकि मैं घायल था, मैं पीछे के क्षेत्र में वापस आ गया था। और एक सैनिक इस बहुत ही मूल्यवान कैदी के साथ आया और कहा, यहाँ, इस आदमी को रखो। इस आदमी को रखो।

आप कुछ और नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप घायल हैं, लेकिन जब तक मैं यह लड़ाई जीतता हूँ, तब तक आप उसे मेरे लिए रखते हैं। लेकिन फिर से, आपको बस बाइबल से प्यार करना है, जबकि मैं यह और वह कर रहा था। जब मैं व्यवसाय में शामिल नहीं था, जब मैं मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, तो वह आदमी भाग गया।

अहाब कहता है, अरे, मुझसे बात मत करो। तुमने खुद ही यह सब किया है। और अहाब उसे पहचान लेता है।

यहोवा यही कहता है। तुमने एक ऐसे आदमी को आज़ाद किया है जिसे मैंने मरने के लिए ठहराया था। इसलिए, यह तुम्हारा जीवन उसके जीवन के लिए है, तुम्हारे लोग उसके लोगों के लिए हैं।

उदास और क्रोधित। इस्राएल का राजा सामरिया में अपने महल में वापस चला गया। हम अगले सप्ताह फिर से उस वाक्यांश को देखने जा रहे हैं।

यह हमें अहाब के बारे में कुछ बताता है। अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो यह एक पुनरुत्थान है। यह उनके बाइबिल के विश्वास का एक नशा है।

अगर वह पूरी तरह से बुतपरस्त होता, तो वह उस पैगम्बर को मार देता और उस समस्या का समाधान कर देता। लेकिन नहीं, नहीं, वह जानता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह सिर्फ़ उदास और क्रोधित हो सकता है। भगवान की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे साथ ऐसा करे? मैं इसके लायक नहीं हूँ।

लेकिन शायद हम कहें, ठीक है, अब, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। जब यहोवा क्रूर होने जा रहा था, तब अहाब दयालु था।

और अहाब को कैसे पता चला कि बेन-हदद परमेश्वर के हाथों में था? मुझे लगता है कि अध्याय 20 का पूरा मुद्दा यह कहना है कि यह बिल्कुल सही है। अहाब के पास यहोवा और यहोवा के काम और यहोवा की इच्छा के प्रति कोई वास्तविक हृदयगत संवेदनशीलता नहीं थी। यहोवा का इरादा इस शत्रु से इस्राएल को छुड़ाना था।

और अहाब ने उसे वहीं छोड़ दिया, और वह, वास्तव में, अहाब की मौत के लिए जिम्मेदार होगा। ओह, हम भविष्य नहीं जानते। हमारे लिए यह कहना बहुत आसान है, ठीक है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए।

भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सबके पीछे हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने यह नहीं सीखा है कि यहोवा ही भगवान है। उसने यह नहीं सीखा है कि यहोवा ही ब्रह्मांड का मालिक है।

उसने यह नहीं सीखा है कि हम उसके हाथों में यंत्र हैं। अरे, केवल यंत्र नहीं, उसके हाथों में व्यक्ति हैं। उसने परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग की तलाश में परमेश्वर के पास आना नहीं सीखा है।

उसने बस भगवान के उपहारों को हल्के में लिया और उनका इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कि वे उसके अपने हों। भगवान हम पर दया करें। हमें उन गड्ढों में न गिरने में मदद करें।

हमें यह जानने में मदद करें कि ईश्वर ईश्वर है। वह मैं हूँ, और हमारा जीवन भलाई के लिए उसके हाथों में है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।