**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 4**

**1 राजा 2**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज रात यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हम 1 राजा के अध्याय 2 को देख रहे हैं।

जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तो उसने अपने बेटे सुलैमान को आदेश दिया। उसने कहा, मैं सारी पृथ्वी के मार्ग पर चलने वाला हूँ। इसलिए दृढ़ रहो, एक मर्द की तरह काम करो, और अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करो।

उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके नियमों और आज्ञाओं, उसके नियमों और विधियों का पालन करो जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तो, सवाल यह है कि परमेश्वर ने मूसा को जो निर्देश दिए थे, उनके अनुसार चलने के लिए शक्ति और पुरुषत्व की आवश्यकता क्यों है? मजबूत बनो। एक आदमी की तरह व्यवहार करो।

अपने परमेश्वर यहोवा की माँगों पर ध्यान दो। तुम्हें याद होगा कि यहोशू को भी यहोशू अध्याय 1 पद 7 में इसी तरह के निर्देश दिए गए थे। मजबूत बनो। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए ताकत की क्या ज़रूरत है? तुम बहुत मजबूत नहीं हो।

यह हमेशा आसान नहीं होता। आइए हम इस पर विचार करें। परमेश्वर के मार्ग पर चलना आसान क्यों नहीं है? यह लोकप्रिय नहीं है।

और क्या? इसके लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करूँगा। इसके लिए अनुशासन की ज़रूरत क्यों होती है? मेरा मतलब है, क्यों न सीधे लकड़ी से गिर जाएँ? यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता।

हमारे भीतर एक पाँचवाँ स्तंभ है जो अपने आप में कहता है कि ईश्वर का मार्ग अच्छा नहीं है। दूसरी ओर, मेरा मार्ग, ओह, वह अच्छा है। लेकिन ईश्वर का मार्ग अच्छा नहीं है।

और यह वह प्रतिरोध है जिससे बाइबल में पूरी तरह निपटना है। और इसका कुछ हद तक अनुशासन से निपटा जा सकता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता हूँ।

इसलिए, मैं ऐसा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों का प्रयोग करने जा रहा हूँ। लेकिन व्यायाम कभी भी मज़ेदार नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे हमेशा वह लाइन पसंद आई है जो मैंने सालों पहले देखी थी।

अगली बार जब मैं किसी मुस्कुराते हुए जॉगर को देखूंगा, तो मैं जॉगिंग करना शुरू कर दूंगा। नहीं, यह काम है। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।

इसमें ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इस बात पर ध्यान देना कि परमेश्वर क्या माँग रहा है। और इसमें क्या शामिल है।

और आप बार-बार दोहराए गए शब्दों, उसके आदेशों, उसके नियमों, उसके नियमों पर ध्यान दें। पुराने नियम में बार-बार, आपको वह दोहराव मिलता है। एक बात को समझाने की कोशिश की जा रही है।

अब मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अलग-अलग जगहों पर बात करता हूँ, और मुझे हमेशा याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ क्या कहा था। लेकिन जब हम आदेश, आदेश या कानून सुनते हैं, तो लगभग एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। नहीं, नहीं, मैं वह नहीं करना चाहता जो मुझे करना है।

लेकिन फिर भी, मुद्दा हमारे रिश्ते का है। अगर मैं वास्तव में छुड़ाए जाने के आनंद में जी रहा हूँ, तो, जैसा कि पॉल कहते हैं, उनकी आज्ञाएँ बोझिल नहीं हैं। पिता चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ।

हाँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का यही लक्ष्य है: हमें ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ परमेश्वर की इच्छाएँ आज्ञाएँ न हों।

उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य है।

वह जो चाहता है, मैं वही चाहता हूँ। और इसलिए, यह प्रेम की प्रतिक्रिया है, न कि दास की प्रतिक्रिया, जो कहता है, ठीक है, मुझे यह करना है, या वह मुझे पकड़ लेगा। इसलिए, चलो।

तो फिर, मैं इसे कई बार, बाइबल में बार-बार दोहराऊंगा: परमेश्वर के साथ संबंध एक चलना है। इसका मतलब है प्रगति। इसका मतलब है कि आप बिंदु A से बिंदु B की ओर जा रहे हैं। लेकिन यह एक डैश नहीं है।

यह दौड़ना नहीं है। यह चलना है। एक पैर दूसरे के आगे रखना है।

आप पुरानी चीनी कहावत जानते हैं, हज़ारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और फिर दूसरा, और दूसरा, और दूसरा। तो, यही बात बूढ़े आदमी डेविड ने अपने युवा उत्तराधिकारी सोलोमन से कही।

फिर, तीसरी आयत में आगे बढ़ते हुए, ऐसा करो ताकि तुम जो कुछ भी करो और जहाँ भी जाओ, उसमें सफल हो सको। अब, यह हिब्रू शब्द दिलचस्प है। बहुत से हिब्रू शब्दों की तरह, इसके अर्थों का एक विस्तृत, विस्तृत समूह है।

इसमें केवल 2,000 शब्द हैं, या मुझे केवल 2,000 शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। यदि आपके पास 2,000 शब्दों की हिब्रू शब्दावली है, तो आप शब्दकोश के बिना पुराने नियम को पढ़ सकते हैं। यदि यह दूसरी भाषा है, तो आप 5,000 शब्दों की शब्दावली के बिना अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ सकते।

लेकिन इसका मतलब यह है कि हर हिब्रू शब्द के कई अंग्रेजी अर्थ होते हैं। इसलिए यह शब्द, जिसका पारंपरिक रूप से समृद्ध के रूप में अनुवाद किया जाता है, का अर्थ बुद्धिमान होना भी है। और इसका अर्थ प्रभावी होना भी है।

और इसका मतलब सफल होना भी है। तो , इनमें से किसका इस्तेमाल किया जा रहा है यह संदर्भ पर निर्भर करता है। हम समृद्धि के बारे में भौतिक, भौतिक और आर्थिक शब्दों में सोचते हैं।

और कभी-कभी इसका इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है। लेकिन बुद्धिमान बनें, प्रभावी बनें और सफल हों। हाँ, ये सब।

अब, ऐसा क्यों है? तो, एक पल पीछे चलते हैं, हम कभी-कभी, इसे ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी आप सुनेंगे, उसकी योजनाएँ सफल हो रही हैं। उसकी योजनाएँ सफल हो रही हैं। वे लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं।

वे वही हैं जिनकी उम्मीद की गई थी और जिनके लिए योजना बनाई गई थी। तो, यहाँ मेरा सवाल यह है कि, जैसा कि डेविड ने सुलैमान से कहा, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप दृढ़ता से, साहसपूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो आप सफल होंगे। अब मेरे पास दो सवाल हैं।

क्या यह कोई गारंटी है? यह एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सफल तरीके क्या हैं? इस व्यापक संदर्भ में। तो, इसके बारे में क्या? क्या यह कोई गारंटी है? मैं हाथ उठाकर जवाब मांग सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।

ऐसा करो, और तुम सफल हो जाओगे। बिंगो। कोई अगर नहीं, कोई और नहीं, कोई परन्तु नहीं।

क्या यह आपके जीवन में सच है? खैर, यह मेरे जीवन में सफलता की एक संकीर्ण व्याख्या के साथ सच नहीं है। अगर यह मेरे मानकों के अनुसार, मेरी अपेक्षाओं के अनुसार, मेरी इच्छाओं के अनुसार सफलता है, तो इतना नहीं। तो फिर भगवान यह कैसे कह सकते हैं? यदि आप भगवान की आज्ञा मानते हैं, यदि आप उनके मार्ग पर चलते हैं, तो आप सफल होंगे।

किस अर्थ में? आप जो चाहते हैं उसके अनुसार सफल होंगे, न कि जो आप चाहते हैं उसके अनुसार। आप जो चाहते हैं उसके अनुसार सफल होंगे और जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं उसके अनुसार सफल हों। हाँ।

हाँ। हाँ। और आपको और मुझे कहाँ समृद्ध होने की ज़रूरत है? अपनी आत्मा में।

हमारे भीतर, हमारे दिलों में। और इसलिए हम संतों के इतिहास को देखते हुए देख सकते हैं, ऐसे लोगों को जो दुनिया के मामले में असफल रहे हैं। बार-बार असफल हुए।

और फिर भी, और फिर भी परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा था, और उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें बड़ी सफलता हासिल की। मैं बार-बार एमी कारमाइकल के बारे में सोचता हूँ। एमी कारमाइकल भारत में एक मिशनरी थीं।

वह एक मिसफिट थी। वह बिल्कुल फिट नहीं थी। जब वह बहुत छोटी थी, 18 या 19 साल की, एक मिशनरी के रूप में, पूरे भारत के गवर्नर आने वाले थे।

और वे सभी तैयार थे। वे अपनी लंबी पोशाक, ऊंचे कॉलर और टोपियाँ पहने हुए थे। उनके लिए एक सुंदर बुफे तैयार था।

और एमी कारमाइकल, अपने साधारण कपड़ों में, अपने टट्टू पर सवार होकर राज्यपाल का स्वागत करने के लिए बाहर निकलीं, जब वे अंदर आ रहे थे। उफ़। वह मूल रूप से ढीली हो गई थी।

उन्होंने मूल रूप से कहा, या तो घर जाओ या फिर अकेले जाओ। इसलिए, वह अकेले चली गई। और वह भारत में लड़कियों के भाग्य को लेकर बहुत दुखी हो गई।

एक अनाथ या अवांछित लड़की जो बच गई। अक्सर, एक अवांछित लड़की को कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता था और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर कोई अवांछित लड़की बच जाती थी, तो वह मंदिर की वेश्या बन जाती थी।

एमी कारमाइकल ने इन लड़कियों के लिए एक घर बनाया। जब वह 52 साल की थीं, तब सब कुछ ठीक चल रहा था और लोग पैसे भेज रहे थे।

उन्होंने कहानियाँ सुनीं- दिल को छू लेने वाली, भावुक कर देने वाली कहानियाँ। वे और भी इमारतें बना रहे थे। एक शाम, वह कुछ काम देखने के लिए बाहर गई जो हो रहा था।

कामगार ने खाई को नहीं ढका था। और वह उसमें गिर गई और उसका टखना टूट गया। उन्हें लगा कि वह कुछ हफ़्तों तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी।

वह अगले 20 सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। एक के बाद एक कई चीजें होती गईं। आखिरकार, उसे गठिया हो गया, इसलिए वह लगभग गतिहीन हो गई।

भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सफल हो रहे थे। हम समृद्ध हो रहे थे। उन 20 वर्षों के दौरान , उन्होंने 30 किताबें लिखीं।

30 किताबें जो भक्ति की गहराई से जगमगाती हैं। ऐसी किताबें जो कभी नहीं लिखी जातीं अगर भगवान ने उसे ठीक कर दिया होता। मैं उन लोगों में से एक को नहीं भूल सकता जिन्हें मैं वर्षों से देखता आया हूँ जिन्होंने एक बार कहा था कि भगवान नहीं चाहते कि कोई भी बीमार हो।

ज़रा सोचिए, एक अभिभावक के तौर पर आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा बीमार हो? बिल्कुल नहीं। मैंने एक पल के लिए सोचा।

और मैंने सोचा, मान लीजिए मुझे पता था कि स्कूल बस उस सुबह ट्रेन से टकराने वाली है। मैं अपने बच्चे को इतनी जल्दी फ्लू का केस दे दूंगा कि उसका सिर चकरा जाएगा। हम सब कुछ नहीं जानते।

कभी-कभी, सफलता की हमारी परिभाषा, समृद्धि की हमारी परिभाषा, उसकी परिभाषा से अलग होती है। और सवाल यह है कि क्या हम उसके साथ चलेंगे? क्या हम पुरुष और महिला के रूप में आज्ञाकारिता में चलेंगे? साहसपूर्वक, विश्वासपूर्वक कि वह अपना वादा पूरा करेगा। जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं निर्देश दूँ या जिस तरह से मैं समझूँ।

लेकिन वह अपना वादा पूरा करने जा रहा है। ठीक है, यह चार छंद हैं। हमें केवल 40 छंद ही पूरे करने हैं।

और अगर तुम्हारे वंशज अपने जीवन पर ध्यान दें, अगर वे मेरे सामने पूरे दिल और आत्मा से वफ़ादारी से चलें, तो तुम कभी भी इस्राएल के सिंहासन पर उत्तराधिकारी पाने में असफल नहीं होगे। अब, जैसा कि मैं यहाँ कहता हूँ, मुझे लगता है कि हम उन चार आयतों से काफी सहज हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम अगले आयतों से इतने सहज हैं।

अब, तुम खुद जानते हो कि सरूयाह के बेटे योआब ने मेरे साथ क्या किया, उसने इस्राएल की सेना के दो सेनापतियों के साथ क्या किया। नेर के बेटे अब्नेर, यित्रो के एक बड़े बेटे। उसने उन्हें मार डाला, और शांति के समय में उनका खून बहाया, मानो युद्ध में।

और उस खून से उसने अपनी कमर के पट्टे और पैरों के जूतों को दाग दिया। अपनी बुद्धि के अनुसार उससे निपटो, लेकिन उसके भूरे बालों को शांति से कब्र में मत जाने दो। अब, योआब कौन था? योआब 40 साल तक दाऊद का सेनापति रहा था।

योआब एक ऐसा व्यक्ति था जो मृत्यु तक दाऊद का बचाव करता रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो मूल रूप से एक-व्यक्ति था, दाऊद। तो, क्या आप वफादारी का ऐसा व्यवहार करते हैं? आप अपने बेटे से कहते हैं कि आप उससे छुटकारा पा चुके हैं।

हम्म, यहाँ क्या हो रहा है? सबसे पहले, अब्नेर की बात करें। दाऊद को यहूदियों ने, यहूदा के गोत्र के लोगों ने राजा बनाया था। और योआब उसका सैनिक था, उसका सेनापति था।

उत्तरी 10 जनजातियों में, एक सेनापति, अब्नेर ने शाऊल के एक बेटे, एक आदमी जिसका नाम शर्मनाक आदमी था, ईश- बोशेत को लिया ; संभवतः उसका नाम ईश- बाल था , बाल का आदमी, और उस बेटे को राजा बनाया। लेकिन यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा कि दाऊद ऊपर की ओर बढ़ रहा था और ईश- बोशेत नीचे की ओर। चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, और अब्नेर दाऊद के पास आया और कहा, दाऊद, अगर तुम चाहो तो मैं उन 10 जनजातियों को तुम्हारे पास ला सकता हूँ।

और दाऊद ने कहा, ज़रूर, चलो ऐसा करते हैं। योआब चला गया। योआब घर आता है, और उसे पता चलता है कि अब्नेर यहाँ आया था, और दाऊद उसे जाने देता है।

योआब राजा के पास गया और बोला, "तुमने क्या किया है? बूढ़ा अब्नेर तुम्हारे पास आया था। तुमने उसे क्यों भेजा है कि वह चला गया? तुम जानते हो कि नेर का बेटा अब्नेर तुम्हें धोखा देने आया था, ताकि वह जान सके कि तुम बाहर जा रहे हो और अंदर आ रहे हो, और वह सब जान सके जो तुम कर रहे हो। जब योआब दाऊद के सामने से बाहर आया, तो उसने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और वे उसे सीरा की बहन के पास से वापस ले आए।

दाऊद को इस बात का पता नहीं था। जब अब्नेर हेब्रोन को लौटा, तब योआब उसे फाटक के बीच में ले गया, कि उससे एकान्त में बात करे। और वहाँ उसने उसके पेट में ऐसा मारा कि वह अपने भाई असाहेल के खून के कारण मर गया।

तीन भाई, योआब, अबीशै और असाहेल। पहले की लड़ाई में, अब्नेर और उत्तर की सेनाएँ पीछे हट रही थीं और भाग रही थीं, और असाहेल अब्नेर के पीछे भागा, लेकिन वह नहीं रुका। अब्नेर ने उससे कहा, देखो, बेटा, वापस जाओ, घर जाओ, ऐसा मत करो।

और वह आदमी उसके पीछे आता रहा, और अब्नेर ने उसे मार डाला। योआब ने इसे कभी नहीं भुलाया। बाद में, जब दाऊद ने इसके बारे में सुना, तो उसने कहा, मैं और मेरा राज्य नेर के बेटे अब्नेर के खून के लिए यहोवा के सामने हमेशा के लिए निर्दोष हैं।

यह योआब और उसके पिता के पूरे घराने के सिर पर पड़े। यही तो यहाँ हो रहा है। दूसरे सेनापति के बारे में क्या? अबशालोम को यहूदा जनजाति ने राजा बनाया था।

और यहूदा ने योआब के चचेरे भाई अमासा को अपना सेनापति बना लिया है। अब अबशालोम मर चुका है। उसे योआब ने मारा था।

फिर से, यह कहानी याद है? मुझे बस यह मानना है कि बाइबल साहित्य के ऐसे महानतम अंश से प्रेरित है। हमें बताया गया है कि अबशालोम के बाल 18 पाउंड थे, बाइबल में ऐसा लिखा है, मुझे विश्वास है। वह एक बालों वाला आदमी है।

मुझे लगता है कि उसे इस बात पर बहुत गर्व था। और उस आखिरी लड़ाई में, जब दाऊद ने अपने सैनिकों से कहा, अबशालोम को मत मारो, अबशालोम को मत मारो। अबशालोम अपने खच्चर पर जंगल से गुजर रहा था, और उसके बाल पेड़ में फंस गए, और खच्चर आगे बढ़ता रहा।

और वहाँ वह लटका हुआ है। कोई योआब के पास दौड़ता हुआ आता है। अरे, अबशालोम उस पेड़ पर लटका हुआ है।

योआब ने पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? उसे मार डाला? नहीं, राजा ने मना किया था। योआब गया और उसे मार डाला। और यह खबर दाऊद तक पहुँची।

वह पूरी तरह से टूट चुका था। फिर से, मुझे लगता है, हमने पहली रात को डेविड की अपने परिवार के मामले में निर्णायक होने में असमर्थता के बारे में बात की थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था।

वह रो रहा है, वह रो रहा है। और सैनिक सभी न्यायप्रिय हैं। उन्होंने एक युद्ध जीता है। और योआब उसके पास आता है और कहता है, देखो, अगर तुम वहाँ नीचे नहीं जाते और गेट पर बैठकर अपने विजयी सैनिकों का स्वागत नहीं करते, तो रात होने तक तुम्हारे पास सेना नहीं होगी।

वह योआब है। वह दाऊद है। ओह, अबशालोम, अबशालोम, मेरे बेटे, काश मैं तुम्हारे लिए मर जाता।

वह विद्रोही है, डेविड। वह विद्रोही है, भगवान। काश मैं तुम्हारे लिए मर जाता।

तो, विद्रोही सेना हार गई। अब क्या होने वाला है? क्या यहूदा अलग-थलग रहेगा? क्या उन्हें वापस लाया जाएगा? उत्तरी जनजातियाँ, वे कह रही हैं, हाँ, हाँ, वह हमारा राजा है, हम उसके साथ जाने वाले हैं। यहूदा के बारे में क्या? तो, दाऊद कहता है, यहूदा के बुजुर्गों से कहो, तुम राजा को उसके घर वापस लाने में सबसे आखिर क्यों हो, जब सारे इस्राएल का वचन, याद रखो, सारे इस्राएल उत्तरी जनजातियों का वर्णन करते हैं, राजा के पास आ गया है? तुम मेरे भाई हो , और तुम मेरी हड्डी और मांस हो।

फिर, राजा को वापस लाने में तुम सबसे पीछे क्यों हो? और अमासा से कहो, क्या तुम मेरी हड्डी और मांस नहीं हो? परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा ही करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम अब से योआब के स्थान पर मेरी सेना के सेनापति नहीं हो, योआब, जिसने मेरे बेटे अबशालोम को क्रूरता से मार डाला। अमासा, यहूदा को मेरे पास कौन वापस ला सकता है?

और उसने, यह अमासा है, यहूदा के सभी लोगों के दिलों को एक आदमी की तरह प्रभावित किया ताकि उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम और तुम्हारे सभी सेवकों को वापस कर दो। इसलिए, राजा यरदन वापस आ गया, और यहूदा राजा से मिलने और राजा को यरदन के पार लाने के लिए गिलगाल आया। तो, उत्तर से एक आदमी शम्माई है, बिन्यामीन से, शाऊल के परिवार में से एक, जिसने उत्तरी जनजातियों में से कुछ को दूर ले जाने की कोशिश की।

और डेविड अमासा को संदेश भेजता है, ठीक है, सेना को इकट्ठा करो और उसके पीछे जाओ। खैर, अमासा देरी करता है। हमें ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है।

और इसलिए, दाऊद योआब के भाई अबीशै से कहता है, ठीक है, तुम सेना लेकर जाओ और शम्मै को जल्दी से पकड़ो, इससे पहले कि वह पूरे उत्तरी राज्य को छीन ले। योआब नहीं, योआब का भाई अबीशै। अमासा कुछ दिन देरी से आता है।

जब वे गिबोन में बड़े पत्थर के पास पहुँचे, तो अमासा उनसे मिलने आया। योआब ने सैनिक की पोशाक पहन रखी थी। अब वह सेनापति नहीं है।

वह तो बस एक सिपाही है। उसके ऊपर एक बेल्ट थी, जिसमें एक तलवार म्यान में थी और वह उसकी जांघ पर बंधी हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह गिर गई।

अब, इसका मतलब यह है कि वह ज़मीन पर गिर गया या उसके हाथ में गिर गया, मुझे लगता है कि यह बाद वाला है। योआब ने अमासा से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, मेरे भाई। याद रखो, वह चचेरा भाई है। योआब ने अमासा को चूमने के लिए अपने दाहिने हाथ से दाढ़ी पकड़ी।

लेकिन अमासा ने यह नहीं देखा कि तलवार योआब के हाथ में थी। इसलिए योआब ने तलवार से उसके पेट पर वार कर दिया। ऐसा लगता है कि लोगों को मारने के लिए यह उसकी पसंदीदा जगह थी।

उसने दूसरा वार किए बिना ही अपनी अंतड़ियाँ ज़मीन पर गिरा दीं और वह मर गया। हम यहाँ राजाओं की पुस्तक में इसी बारे में बात कर रहे हैं, कि उसने इस्राएल की सेना के दो सेनापतियों, नेर के बेटे अरब अब्नेर और येपेत के बेटे अमासा के साथ क्या किया।

फिर उसने कहा, गिलाद के बर्जिल्लै के पुत्रों पर दया करो। जब वे अबशालोम के विद्रोह के समय भाग रहे थे, तब बर्जिल्लै ने उन्हें भोजन दिया था। और स्मरण रखो, तुम्हारे साथ गेरह का पुत्र बिन्यामीनी शिमी है, जो बकराम का निवासी है, और जिस दिन मैं महनैम को गया, उस दिन उसने मुझे कड़वी गालियाँ दीं।

हाँ, जब दाऊद भाग रहा था, उस निर्णायक क्षण में, शहर से बाहर निकल जाओ, अबशालोम आ रहा है। शाऊल के घराने का एक सदस्य आया जिसका नाम शिमी था, जो गेरह का बेटा था। और आते समय वह लगातार शाप देता रहा।

उसने दाऊद पर, राजा दाऊद के सभी सेवकों पर, सभी लोगों पर, और उसके दाहिने और बाएं हाथ के सभी शक्तिशाली लोगों पर पत्थर फेंके। मेरा मतलब है, वह पत्थर से वार करने में बहुत तेज था। शिमी ने शाप देते हुए कहा, निकल जाओ, निकल जाओ, तुम खूनी आदमी, तुम बेकार आदमी।

यहोवा ने शाऊल के घराने के खून का बदला तुझ से लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। और यहोवा ने राज्य तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में दे दिया है। देख, तेरा पाप तुझ पर पड़ा है, क्योंकि तू खूनी है।

तब योआब के भाई, सरूयाह के बेटे अबीशै ने राजा से पूछा कि यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप दे रहा है। मुझे जाकर उसका सिर काटने दो। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, अगर वह इसलिए शाप दे रहा है क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, दाऊद को शाप दे? फिर कौन कहेगा, तुमने इस आदमी को क्यों मारा? फिर से, मैं यहाँ दाऊद से मोहित हूँ। खैर, यह प्रभु की ओर से हो सकता है।

हो सकता है, और फिर से, यह बाथशेबा और उरीया और उसके दिमाग में मौजूद सारी त्रासदी है। हो सकता है, हो सकता है, यह प्रभु का काम हो। उसे मत छुओ, उसे मत छुओ।

और फिर जब वे वापस आ रहे होते हैं, तो शिमी बाहर आती है, ओह, मिठास और रोशनी। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। माफ़ करें मैंने ऐसी बातें कह दीं, डेविड। और इसलिए, अबीशै कहता है, हाँ, ठीक है।

वह प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा था, है न? मुझे उसे पकड़ने दो। दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी बनो? क्या इस दिन इस्राएल में किसी को मार डाला जाएगा? क्या मैं नहीं जानता कि मैं आज इस्राएल का राजा हूँ? हम इस दिन खून-खराबा नहीं करने जा रहे हैं, मेरे सिंहासन पर वापस आने का पहला दिन। वह अभी नदी पार करके यरूशलेम में आ गया है।

हम खून-खराबा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अब, वह कहता है, मैंने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा है, मैं तुम्हें तलवार से नहीं मारूँगा। लेकिन अब, उसे निर्दोष मत समझो।

तुम बुद्धिमान आदमी हो, और तुम्हें पता होगा कि उसके साथ क्या करना है। उसके भूरे सिर को खून से लथपथ कब्र में ले आओ। अरे, अरे।

यह वह डेविड नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। यह वह डेविड नहीं है जो शिमी के आने पर कृपालु होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस बारे में क्या? याद कीजिए कि अध्याय एक में डेविड की स्थिति के बारे में क्या कहा गया था? वह स्पष्ट रूप से मनोभ्रंश की एक डिग्री से पीड़ित है।

तो, जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे लिए क्या शब्द है? क्या ऐसा नहीं है कि हमारे अच्छे दिनों में, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे साथ अतीत में की गई हैं? ताकि जब बुरे दिन आएं, तो वे उभरने के लिए न हों। फिर से, यह बाइबल की खूबसूरती है। यह अपने नायकों को सफेद नहीं करती।

यह हमें उनकी सारी अच्छाई और महिमा में दिखाता है। लेकिन यह हमें उनकी कमज़ोरी और असफलता में भी दिखाता है। इसलिए, मैं फिर से कहता हूँ, मुद्दा यह है कि मैं अपने पेट में क्या बैठने दे रहा हूँ? मैं क्या पाल रहा हूँ? अब, विशेष रूप से योआब के मामले में, क्या यह योग्य है? निश्चित रूप से, यह योग्य है।

वही बात जो दाऊद ने कही। उसने विश्वासघात करके इन दो अच्छे लोगों को मार डाला। उसने उनके साथ शांति से ऐसा व्यवहार किया जैसे कि युद्ध हो।

यह एक दिलचस्प बात है। यह हत्या थी। यह कोई लड़ाई नहीं थी।

यह हत्या थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि डेविड, आपने अपने बेटे सोलोमन पर इतना बोझ क्यों डाला? और फिर, मुझे लगता है कि डेविड की आत्मा में कुछ चीजें सालों से उबल रही हैं। अब, जब वह अपनी मानसिक क्षमताओं पर इतना नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वे चली जाती हैं। वे यहाँ आ जाती हैं।

तो, शम्मै के बारे में क्या? अगर हम कह सकते हैं कि, हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थों में, योआब के साथ जो हुआ वह उचित था, तो शम्मै के बारे में क्या? क्या यह उचित था? शम्मै ने क्या किया? उसने किसको शाप दिया? प्रभु के अभिषिक्त को। प्रभु के अभिषिक्त को। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।

यह वही था जिसे प्रभु ने नियुक्त किया था। और आपको याद है कि दाऊद ने शाऊल के साथ क्या करने से मना कर दिया था? मैं प्रभु के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं रखूँगा। अब, इसका हमसे क्या लेना-देना है? डैनी मुझसे पूछता रहता है, क्योंकि वह भजनों के बारे में सोच रहा है, क्या लेना-देना है? इसका हमसे क्या लेना-देना है? अगर शम्माई की मृत्यु वास्तव में इसलिए हुई क्योंकि उसने प्रभु के अभिषिक्त को शाप दिया था, तो इसका हमसे क्या लेना-देना है? नंबर एक, इसका यीशु के प्रति हमारे रवैये से लेना-देना है।

आप कहते हैं, ठीक है, मैं कभी भी यीशु को शाप नहीं दूंगा। मैं यह समझता हूँ। मैं सहमत हूँ।

लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक सवाल है, क्या मैं उसका सम्मान करता हूँ जिस तरह से वह सम्मान पाने का हकदार है? लेकिन दूसरा, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ जगहों पर, रविवार के दोपहर के भोजन के लिए, वे रोस्ट प्रीचर रखते हैं। प्रचारक प्रभु का अभिषिक्त है। वह हमारी पसंद से बहुत कम हो सकता है, लेकिन आप प्रभु के अभिषिक्त के साथ लापरवाही से या हल्के ढंग से या विनाशकारी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं।

मुझे लगता है कि हमारे लिए यही सबक है। मैं प्रभु के अभिषिक्त के बारे में कैसे बोलूँगा? और मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ़ एक प्रचारक तक ही सीमित होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध इस बात से है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

असल में, हम सभी पुजारी हैं। हम सभी प्रभु के अभिषिक्त हैं। हम कितनी आसानी से एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं।

ओह, एक दूसरे के सामने नहीं। नहीं, नहीं। लेकिन चुपचाप और गुप्त रूप से।

बस, उन्हें घुटनों के बल पर रोकना होगा, उन्हें हमारे स्तर पर लाना होगा। तो, उस असहज विषय को छोड़कर, हम आगे बढ़ते हैं।

अब हाग्गै का पुत्र अदोनिय्याह सुलैमान की माता बतशेबा के पास गया। बतशेबा ने उससे पूछा, “ क्या तू शांतिपूर्वक आया है?” उसने उत्तर दिया, “ हाँ , शांतिपूर्वक।” फिर उसने कहा, “मुझे तुझसे कुछ कहना है।”

तुम यह कह सकते हो, उसने जवाब दिया। जैसा कि तुम जानते हो, राज्य मेरा था। ओह, सारा इस्राएल मुझे अपना राजा मानता था।

लेकिन हालात बदल गए, और राजा मेरे भाई के पास चला गया, क्योंकि यह प्रभु की ओर से उसके पास आया था। ओह, यह अच्छा है।

अब मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मुझे मना मत करना। क्या बाइबल महान नहीं है? तुम इसे बना सकते हो, उसने कहा।

इसलिए उसने आगे कहा, " कृपया राजा सुलैमान से पूछो। वह तुम्हें मना नहीं करेगा। अब हम जानते हैं कि वह बतशेबा के पास क्यों गया था।"

मुझे शूनेम की अबीशग को अपनी पत्नी के रूप में देने के लिए। अब मेरा सवाल यह है कि सुलैमान के यहाँ किए गए अनुरोध से हमें अदोनिय्याह और उसके चरित्र के बारे में क्या पुष्टि मिलती है? चालाक। चालाक, हाँ।

चालाक, यह अच्छी बात है। मेरे पास एक और शब्द है। मूर्ख।

क्या वह उस लड़की से शादी करने के निहितार्थों को नहीं समझता जिसने डेविड के साथ आखिरी घंटे बिताए थे? वह यह क्यों नहीं समझेगा? याद रखें कि हमें बताया गया था कि डेविड ने क्या नहीं किया? डेविड ने अदोनिय्याह के साथ क्या नहीं किया? उसने उसे कभी नहीं छुआ। उसने कभी भी लड़के को सीधा नहीं किया। उसने उससे कभी नहीं पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए अगर मैं यह चाहता हूँ, तो यह एक अच्छा विचार है।

यह भी सुझाव देता है, जैसा कि माइक ने कहा, एक तरह का चालाक, ठीक है, ठीक है। अगर मैं डेविड की आखिरी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में पा सकता हूं, तो। अब, मुझे लगता है कि बाथशेबा यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है।

बहुत अच्छा, बाथशेबा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए राजा से बात करूँगी। या वह हमारी कल्पना से ज़्यादा चालाक है? क्या वह इस कार्रवाई के निहितार्थों को समझती है और सुलैमान इसका कैसे जवाब देगा? हरम भयानक साज़िशों के स्थान थे जहाँ एक महिला का पूरा जीवन उसके बच्चों में था। और इन महिलाओं के बीच की साज़िशों की कहानियाँ, आप आज अरब के हरमों में सुन सकते हैं।

तो शायद वह अच्छी तरह जानती हो कि वह क्या कर रही है और अदोनिय्याह ने जो कहा है उसके क्या निहितार्थ हैं। लेकिन यह आप और मुझसे कैसे संबंधित है? अदोनिय्याह के कार्य आप और मुझसे कैसे संबंधित हैं? मुझे लगता है कि यह आपके कुछ अनुरोधों के निहितार्थों के बारे में सोचने के लिए कहता है। ईश्वर से अनुरोध, दूसरों से अनुरोध।

आप वास्तव में क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि फिर से, ये चीजें हमारे चरित्र से निकलती हैं, हम कौन हैं उससे। इसलिए, बतशेबा राजा सुलैमान के पास अदोनिय्याह के लिए बात करने गई। राजा उससे मिलने के लिए खड़ा हुआ, उसके सामने झुक गया, अपने सिंहासन पर बैठ गया, राजा की माँ के लिए एक सिंहासन लाया।

वह उसके दाहिने हाथ पर बैठ गई। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ, उसने कहा।

मुझे मना मत करो। राजा ने कहा, इसे मेरी माँ बना दो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा।

शूनेम की अबीशग को अपने भाई अदोनिय्याह से ब्याह दो। कबूम! तुम अदोनिय्याह के लिए शूनेम की अबीशग से क्यों माँग रहे हो? तुम उसके लिए राज्य माँग सकते हो। आखिर, वह मेरा बड़ा भाई है।

हाँ, उसके लिए और पुजारी अबियातार और ज़ारियाह के बेटे योआब के लिए। तो, मैं कहता हूँ, या तो वह काफी मंदबुद्धि है, या शायद वह जानती थी कि यह कैसे काम करेगा। अब फिर से, याद रखें, सुलैमान ने पहले अध्याय के अंत में, अदोनिय्याह के प्रति बहुत उदारता दिखाई थी।

अगर तुम योग्य पाए गए तो तुम्हारे सिर का एक बाल भी ज़मीन पर नहीं गिरेगा। तुम मेरे मुख्य प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल।

और मुझे बस यह महसूस करना है कि, फिर से, अदोनिय्याह पूरी तरह से आत्म-अवशोषित व्यक्ति है, और वह अपने दिमाग में यह बात नहीं डाल सकता कि वह चाकू की धार पर जी रहा है। और फिर से, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। परमेश्वर और दूसरों के साथ मेरे रिश्तों के बारे में क्या? क्या वे एक साफ दिल, परमेश्वर के मार्ग के लिए एक शुद्ध इच्छा, एक सच्चे समर्पण से विकसित होते हैं? राजा सुलैमान ने प्रभु की कसम खाई, भगवान मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, अगर अदोनिय्याह उस अनुरोध के लिए अपने जीवन की कीमत नहीं चुकाता है।

मुझे लगता है कि सुलैमान ने जो भी उम्मीद की होगी, अब उसे पता है कि अदोनिय्याह हार मानने वाला नहीं है। वह राज्य को वापस पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी षडयंत्र रचता रहेगा। यह कोई व्यावहारिक स्थिति नहीं है।

इसलिए, उसने यहोयादा के बेटे बनायाह को आदेश दिया और उसने अदोनिय्याह को मार डाला और वह मर गया। बनायाह यहाँ हर जगह जल्लाद है। वह सेनापति बनने जा रहा है और वह सेनापति बनने जा रहा है।

लेकिन देखो, अबियातार, यहाँ अदोनियाह है, मुख्य खतरा, उसके ठीक नीचे योआब और अबियातार हैं। योआब मारा जाएगा। अबियातार नहीं।

क्यों नहीं? वह प्रभु की ओर से पुजारी था। यहाँ प्रभु का अभिषिक्त है। सुलैमान कोई मूर्ख नहीं है।

मुझे लगता है कि एक और मुद्दा है, हालांकि, यहाँ मुख्य साजिशकर्ता हैं। एक अर्थ में इन दोनों लोगों ने खुद को मार डाला। अदोनिय्याह, इस बेवकूफी भरे अनुरोध के साथ।

योआब पर खून का दोष है। तो, इसका मतलब यह है कि इन लोगों को मुख्य रूप से इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर ऐसा होता, तो अबियाथर को भी मार दिया जाना चाहिए।

तो, ऐसा नहीं है। बहुत से टिप्पणीकारों के कहने के बावजूद, यह सिर्फ़ विजेता द्वारा हारने वालों को खत्म करना नहीं है। असल में, इन लोगों ने खुद पर यह सब लादा है। अबियाथर ने हारने वाले समूह का हिस्सा होने के अलावा खुद को दोषी ठहराने के लिए कुछ नहीं किया।

और वह प्रभु का अभिषिक्त है। तो फिर, यह सब मुझे यही बताता है कि सुलैमान, और आप मेरी बात सुनेंगे, मैं सुलैमान को पूरी तरह से नहीं धोऊंगा, लेकिन इस बिंदु पर, मुझे लगता है कि सुलैमान ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम कर रहा है। तो, पद 33 के नीचे, पद 33 को देखें।

उनके खून का दोष, अब्नेर और अमासा, योआब और उसके वंशजों के सिर पर हमेशा के लिए रहे, लेकिन दाऊद और उसके वंशजों, उसके घराने और उसके सिंहासन पर, प्रभु की शांति हमेशा बनी रहे। फिर से, हमें पुराने नियम में, रक्तपात के अपरिहार्य प्रभाव को पहचानना होगा। आप उत्पत्ति अध्याय नौ में वापस जाएं जब परमेश्वर नूह को निर्देश दे रहा है।

और वह कह रहा है, जो खून बहाता है, उसका खून बहाना चाहिए। यह भगवान की छवि में जीवन का चमत्कार है, जैसा कि खून से दर्शाया गया है। और बहाए गए खून से निपटना होगा।

और इसलिए यहाँ, फिर से, यह सब, मुझे लगता है, सीधे नए नियम की ओर इशारा करता है। यीशु सिर्फ मरा नहीं। यीशु ने अपना खून बहाया।

और इसलिए यहाँ, योआब ने निर्दोष लोगों का खून बहाया है, और इसका बदला अवश्य ही चुकाना होगा। फिर, राजा ने शिमी को बुलाया। फिर से, यह कहानी बहुत ही रोचक है।

उसने उससे कहा कि यरूशलेम में घर बनाओ और वहीं रहो, लेकिन कहीं और मत जाओ। जिस दिन तुम वहाँ से निकलोगे और किद्रोन घाटी को पार करोगे, तुम निश्चित हो कि तुम मर जाओगे। तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर होगा।

शिमी ने राजा से कहा, "आप जो कहते हैं, वह ठीक है। आपका सेवक वैसा ही करेगा जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है।" शिमी बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा।

लेकिन तीन साल बाद, शिमी के दो गुलाम गत के राजा माका के बेटे आकीश के पास भाग गए , और शिमी को बताया गया, तुम्हारे गुलाम गत में हैं। तो, उसने क्या किया? हम्म, मुझे आश्चर्य है। चलो अब देखते हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा, राजा ने कहा कि मैं मर जाऊँगा, और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को अलविदा कह दूँगा।

उह-उह, उसने क्या किया? वह अपने गधे पर बैठा और अपने दासों की तलाश में गत में आकीश के पास गया। इसलिए, शिमी चला गया और दासों को वापस गत ले आया। यह हमें शिमी के चरित्र के बारे में क्या बताता है? उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है।

हाँ, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। डेविड के निर्वासन में जाने के समय उसके वर्णन के बारे में सोचिए। हम किस तरह के आदमी की बात कर रहे हैं? क्या वह तब नहीं था जब वह मठ के गुलेल में फँसा हुआ था? हाँ, एक ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है।

एक ऐसा आदमी जो आवेगपूर्ण है, एक ऐसा आदमी जो जल्दबाज़ी में काम करता है। और मुझे खुद से पूछना है, क्या सुलैमान को पता था कि जब उसने उस पर सीमाएँ लगाईं? क्या सुलैमान को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब शिमी का गुस्सा भड़क जाएगा, और वह चला जाएगा? मुझे नहीं पता। सुलैमान एक बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन यहाँ फिर से मुद्दा है।

बार-बार, जैसा कि हमने इन तीनों पात्रों के मामले में देखा है, पात्र ही नियति है। प्रत्येक मामले में, ऐसा लगता है कि अंत में वे कौन थे, वही उनके साथ फंस गए। इन दोनों मामलों में, यह अंत में है।

योआब के मामले में, यह रास्ते में है। एक योआब जो किसी और के द्वारा विस्थापित नहीं होने वाला है। मैं दाऊद का दाहिना हाथ बनने जा रहा हूँ, कोई और नहीं।

और मुझे संदेह है कि अदोनिय्याह का उनका समर्थन भी इसी तर्ज पर था। अदोनिय्याह को अपने वश में करना आसान होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आने वाला है।

मैं अपना रास्ता बना लूंगा, और क्योंकि मैं यही चाहता हूं, यह अच्छा है। बिंगो। विस्फोटक, आवेगपूर्ण।

और इसलिए, मैं कहता हूँ, वास्तविक अर्थ में, चरित्र ही भाग्य है। आपका चरित्र क्या है? नूह और पीटर ने हमें वह सूची दी है। और मैं इसे आपको उद्धृत नहीं कर सकता, लेकिन धीरज से धैर्य प्राप्त होता है।

धैर्य से आशा पैदा होती है, और ये सभी चीजें चरित्र प्रदान करती हैं। आप किस चरित्र का निर्माण कर रहे हैं? मैं किस चरित्र का निर्माण कर रहा हूँ? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अच्छा, किस तरह का ईश्वर फिरौन के दिल को कठोर कर सकता है? ईश्वर ने फिरौन की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुछ नहीं किया।

फिरौन एक अच्छा आदमी नहीं था। फिरौन अपने सिंहासन पर बैठकर यह नहीं कह रहा था कि, तुम्हें पता है, मुझे उन इब्रानियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हमें वाकई उन्हें जाने देना चाहिए, और उन्हें गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए।

नहीं, यह एक ऐसा आदमी है जिसे जीवन भर सिखाया गया है, मैं भगवान हूँ, और मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। खैर, आप यह काफी समय तक सोचते हैं, और आप कुछ और नहीं चुन सकते। आप जो करना चाहते हैं उसके खिलाफ जाने का चुनाव नहीं कर सकते।

अब, मैं यहाँ 50, 60, 70, इत्यादि उम्र के लोगों से बात कर रहा हूँ। स्क्रीन पर देखने वाले लोग कम उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं हम सभी से कहता हूँ, मैं किस तरह का चरित्र बना रहा हूँ? आप किस तरह का चरित्र बना रहे हैं? लेकिन उसी तरह, क्योंकि हम एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को जानते हैं, चरित्र को हमारे भाग्य के संदर्भ में बदला जा सकता है। हाँ, यही मैं खुद को बना रहा हूँ।

लेकिन भगवान की स्तुति करो, हम एक ऐसे भगवान को जानते हैं जो उद्धार कर सकता है। हम एक ऐसे भगवान को जानते हैं जो उस पैटर्न को बदल सकता है, यहाँ तक कि 50, 60, 70 सालों में भी।

भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है। मुझे अदोनिय्याह, योआब या शूमै जैसा अंत नहीं करना पड़ेगा।

हाँ, मैडम। उम्म, चरित्र। हाँ।

मैं इस बात को लेकर थोड़ा उलझन में हूँ कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। मेरा मतलब है, क्या चरित्र हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का पूरा योग है? काफी हद तक। मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन लोग इसे सुन पाते हैं या नहीं।

क्या चरित्र उन सभी विकल्पों का योग है जो हम करते आए हैं? और मेरा जवाब है हाँ, काफी हद तक। अगर मैं खुद पर नियंत्रण रखना चुनता हूँ और बार-बार अपना रास्ता चुनता हूँ, तो मैं खुद को उस तरह का व्यक्ति बना रहा हूँ। तो, हाँ।

और इसलिए, जब मुक्ति आती है, तो हम विकल्पों की एक और श्रृंखला बनाना शुरू कर सकते हैं जो हमें सही जगह पर ले जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मुक्ति आती है, तो हम विकल्पों की एक और श्रृंखला बनाना शुरू कर सकते हैं जो हमें एक अलग जगह पर ले जाती है।

बिल्कुल, बिल्कुल। तो, मेरे लिए सवाल, आपके लिए सवाल यह है कि क्या मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो मैं बन रहा हूँ? या क्या भगवान का कोई अलग दृष्टिकोण है?

आइए प्रार्थना करें।

प्रिय स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद। इसकी जीवंतता और इसकी शक्ति के लिए धन्यवाद। प्रभु, सीखने के लिए सबक और आत्मसात करने के लिए सच्चाई के लिए धन्यवाद।

लेकिन उससे भी बढ़कर, उससे भी कहीं ज़्यादा, आपके चेहरे के लिए धन्यवाद जो आपने हमें इसके पन्नों में दिखाया है। धन्यवाद, यीशु। आपके नाम में, आमीन।