**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 5,**

**1 राजा 3**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

आज रात हम सुलैमान की कहानी के मध्य भाग को देख रहे हैं। अध्याय 1 और 2 में हमने देखा कि सुलैमान के अधीन राज्य कैसे अस्तित्व में आया। अध्याय 11 में, हम उसके अनुभव पर अंतिम निर्णय प्राप्त करेंगे, लेकिन अध्याय 3 से 10 वह मध्य भाग है, जैसा कि मैंने कहा है, या हाँ, 3 से 10।

सतह पर, जब हम इन अध्यायों को देखते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ-वहाँ कुछ संकेत मिलते हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और जब हम और करीब से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हाँ, चीजें ठीक नहीं हैं। लेखक हमें ज़्यादातर समय यह नहीं बताता कि हमें क्या सोचना चाहिए।

अब, एक या दो बार, वह कहेगा, यह एक अच्छी बात थी, या वह इतनी अच्छी नहीं थी, या ऐसा ही कुछ। लेकिन न्यायियों के लेखक की तरह, वह मूल रूप से हमें बताता है, और वह सोचता है कि हम इतने कुशल पाठक हैं कि हम इन संकेतों को समझ लेंगे। और हम कहेंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ क्या हो रहा है? और आज रात, अध्याय 3 में, हम यह देखने जा रहे हैं।

अब, सोलोमन के सिंहासन पर बैठने के बाद, धार्मिक दृष्टि से, स्थिति बहुत ही अराजक प्रतीत होती है। क्योंकि लगभग 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, आर्क पर कब्ज़ा कर लिया गया था। और जो लोग हमें देख रहे हैं और जिनके पास मेरे कलात्मक रूप से डिज़ाइन किए गए मानचित्र का लाभ नहीं है, उनके लिए मैं बस कुछ मुख्य बिंदुओं को चुनना चाहता हूँ।

तम्बू शिलोह में था। अब, यह सोचना दिलचस्प है कि यहाँ पर जॉर्डन नदी है, और नीचे मृत सागर है। यहाँ कहीं यरूशलेम है, और वहाँ बेथेल है।

न्यायियों की पुस्तक में हमें बताया गया है कि एक समय पर, कम से कम, यह निवासस्थान बेथेल में था। तो जाहिर है, यह उन वर्षों में आगे बढ़ रहा था। रूथ हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यह शिलोह में स्थित है।

और जब शमूएल की किताब खुलती है, तो शमूएल के साथ एली और फिनीस और होप्नी, उसके दो बेटे, उसके दो कुटिल बेटे होते हैं। तो, पलिश्ती अब एक समस्या हैं। और पलिश्ती क्षेत्र की सीमा कुछ ऐसी ही है।

वे तट पर हैं, और उनके पास लोहा है। उनके पास लोहे के रथ हैं। और हिब्रू लोग उन्हें हटा नहीं पाए थे।

और पलिश्ती, अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के कारण, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और इसलिए, वे इब्रानियों पर हमला करने के लिए आते हैं। और इब्रानियों ने कहा, अरे, हमें खरगोश का पैर चाहिए।

तो, चलो तम्बू में चलते हैं और वाचा का सन्दूक ले आते हैं। यह गलत कदम है। और इसलिए वे वाचा का सन्दूक यहाँ ले आते हैं।

यह अपेक का शहर है। लड़ाई एबेनेज़र की चट्टान पर है। हमें ठीक से नहीं पता कि वह कहाँ थी, लेकिन यह शिलोह के पश्चिम और अपेक्स के पूर्व में कहीं थी।

और जब पलिश्तियों ने सन्दूक के शिविर में आने पर इस्राएलियों की चिल्लाहट सुनी, तो उन्होंने तुरंत कहा, यार, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। हमें यह लड़ाई जीतनी है।

और उन्होंने ऐसा किया। भगवान को खरगोश के पैर की तरह इस्तेमाल किए जाने की कोई परवाह नहीं है। उसे उस बक्से की कोई परवाह नहीं है।

हाँ, यह एक सोने का डिब्बा है। यह वाकई बहुत शानदार है। लेकिन उसे डिब्बे की परवाह नहीं थी।

और इसलिए, लगभग निश्चित रूप से, पलिश्तियों ने दर्रे पर आकर शिलोह को नष्ट कर दिया। यिर्मयाह हमें यह बताता है। यिर्मयाह, जब हिब्रू लोग कह रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।

हमारे पास मंदिर है। यिर्मयाह कहता है, मंदिर, मंदिर, मंदिर। क्या तुम नहीं समझते? मैं इस घर के साथ भी वही कर सकता हूँ जो मैंने शिलोह के घर के साथ किया था, जो कहता है कि, वास्तव में, उस समय मूसा का निवास नष्ट हो गया था।

इसलिए, वे सन्दूक को वापस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे ले गए और उसे अशदोद ले गए। उन्होंने उसे वहाँ अपने परमेश्वर के सामने रख दिया - युद्ध से प्राप्त लूट।

अगली सुबह जब वे उठे तो देखा कि भगवान सन्दूक के सामने मुंह के बल लेटे हुए हैं, उसके हाथ कटे हुए हैं। उस समय वे इसी तरह शवों की गिनती करते थे। उन्होंने सैनिक के हाथ काट दिए और उन्हें दो भागों में बांट दिया।

उफ़। एक के बाद एक कई चीज़ें। तो, उन्होंने कहा, यह चीज़ संभालने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है।

उन्होंने इसे गत में भेजा। पलिश्तियों के पास पाँच बड़े शहर थे, और ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र का शासन शहर-दर-शहर फैला हुआ था। खैर, गत में भी हालात ठीक नहीं रहे।

बवासीर की थोड़ी समस्या थी। तो, उन्होंने कहा, चलो इसे एक्रोन तक भेजते हैं। जाहिर है, एक्रोन के लोगों ने अभी तक इस बात के बारे में नहीं सुना था।

और यह भी अच्छा नहीं था। और इसलिए, उन्होंने इस्राएलियों से कहा, अरे, देखो, हमें अब तुम्हारा बक्सा नहीं चाहिए। तो, क्या करें? उन गायों को ले लो जिनके बछड़े अभी-अभी हुए हैं।

बछड़ों को खलिहान में बंद कर दो। गायों को बैलगाड़ी में बांध दो। और अगर वे अपने बछड़ों को छोड़कर इज़राइल चले जाते हैं, तो आप जानते हैं, इस चीज़ में भगवान है।

और निश्चित रूप से, ऐसा ही हुआ। गायें सड़क पर चली गईं और पूरे रास्ते रंभाती रहीं। हम ऐसा नहीं करना चाहते।

हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा, हममें से कुछ लोगों की तरह।

तो यह बेथ शेमेश को जाता है, और वहाँ के लोग इस बात से बहुत उत्साहित हैं। हमें भगवान के बक्से की देखभाल करनी है।

लेकिन बहुत से लोग इसके साथ खिलवाड़ करते हैं और मर जाते हैं। और बेथ शेमेश के लोग कहते हैं, अरे, किर्यत-यरीम, क्या तुम यह बक्सा ले जाओगे? और इसलिए, किर्यत-यरीम में, बक्सा 20 साल तक पड़ा रहा। तम्बू चला गया।

बक्सा यहाँ रखा है। नोब में एक तम्बू है। नोब यरूशलेम के सामने पहाड़ी पर है।

यह वह जगह है जहाँ आज हिब्रू विश्वविद्यालय स्थित है। लेकिन हमें यहाँ अध्याय तीन में बताया गया है कि सुलैमान कहाँ गया था, और मैंने यहाँ अपना नक्शा बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया। चलो किरियथ जेरेम को थोड़ा दक्षिण की ओर ले चलते हैं।

सड़क इस तरफ ऊपर जाती है और इस तरफ बाहर निकलती है। अंततः, यह जोप्पा में समाप्त होती है। और गिबोन इसी सड़क पर है।

हमें बताया गया है कि सुलैमान इस ऊँचे स्थान पर गया और बलिदान चढ़ाया। तो, क्या वहाँ दो तंबू हैं, जिनमें से किसी में भी वाचा का संदूक नहीं है? ऐसा लगता है कि सामान्य अराजकता ही हो रही है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि हमारे पास परस्पर विरोधी पुजारी परिवार हों।

हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एली एक परिवार से है, और उसका बेटा अबियातार, पोता, वास्तव में उसी परिवार से है। सादोक दूसरे परिवार से है।

तो, क्या यह संभव है कि हमारे यहाँ दो प्रतिस्पर्धी तंबू हों और दो प्रतिस्पर्धी पुरोहिती समूह हों? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस अवधि में आने पर चीजें पूरी तरह से अराजक स्थिति में हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है? हमारा और ईश्वर की आराधना का क्या होगा? और संदूक के साथ मंदिर पर अंतिम ध्यान राष्ट्र को वापस पटरी पर लाने की तरह है। कई मायनों में, यह धार्मिक अराजकता न्यायाधीशों की निचली परत है।

मैं एक दिन क्रॉसवर्ड पहेली कर रहा था, और मुझे नीचे नादिर शब्द मिला, NADIR। हाँ, यह नादिर था। यह नीचे था।

असल में, दाऊद के साथ क्या हो रहा है? सुलैमान उन्हें फिर से केंद्र में वापस ला रहा है। और यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर के एजेंडे में बहुत ऊपर है। अब, शुरू से ही, परमेश्वर ने कहा था, उनकी मूर्तियों की पूजा मत करो।

उनके ऊँचे स्थानों पर पूजा मत करो। हिब्रू शब्द बामा है , जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊँचा स्थान। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हमेशा पहाड़ की चोटियाँ नहीं थीं।

मुझे लगता है कि यहीं से इस विचार की शुरुआत हुई क्योंकि देवता पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। यह स्वर्ग के करीब है। और इसलिए, आप ऊंचे स्थानों पर पूजा करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिरकार, किसी भी पूजा स्थल को ऊंचा स्थान कहा जाता था।

और आपने गौर किया कि हमें जो बताया गया है वह यह है कि सुलैमान गिबोन गया क्योंकि वह एक प्रसिद्ध उच्च स्थान था। क्या? क्या? लेकिन फिर से, मुझे संदेह है कि सन्दूक के नुकसान के बाद जो अराजकता हुई, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बताएगी कि न्यायाधीशों की अवधि के दौरान, इस तरह की बहुत सी चीजें चल रही थीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस अराजकता के दौरान, इस पूरी बात ने और अधिक गति पकड़ी।

अब, मुझे लगता है कि, शायद ज़्यादातर मामलों में, उन्होंने इन ऊँचे स्थानों पर यहोवा की पूजा की। मुझे नहीं लगता कि, निश्चित रूप से जो लोग इन वर्षों के दौरान आस्था बनाए रख रहे थे, वे बाल या अशेरा या अन्य देवी-देवताओं की पूजा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वे इन स्थानों पर यहोवा की पूजा कर रहे थे।

और. अब से लेकर हिजकिय्याह तक यही रेखा है।

लेकिन वे ऊँचे स्थानों पर पूजा करते थे। अब, इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यह है कि यह यहोवा को स्थानीय बनाता है। ओह, मैं बेर्शेबा के यहोवा की पूजा करता हूँ।

तुम बेचारे मूर्ख। तुम सिर्फ़ हेब्रोन के यहोवा की पूजा करते हो। तो फिर परमेश्वर अपनी एकता में कितनी आसानी से विभाजित हो जाता है?

और यही व्यवस्थाविवरण का पूरा जोर है। तुम्हें एक ही स्थान पर मेरी पूजा करनी होगी। अब, यह एक बड़ी समस्या थी।

यह एक बड़ी समस्या थी। हालाँकि शिलोह देश के बहुत केंद्र में है, फिर भी यह बीरशेबा से 80 मील और उत्तर में डैन से 90 मील दूर है। यह एक लंबी पैदल यात्रा है।

लेकिन भगवान कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विभाजित मत करो। लेकिन वास्तव में, यही हो रहा था।

यह बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। फिर से, अगर आपने शमूएल को पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि हर साल, एल्काना अपने पूरे परिवार को लेकर शिलोह में पूजा करने जाता था। वाह।

यह न केवल समय की बर्बादी है। यह महंगा भी है। तो फिर, ईश्वर को एक रखना, उसे केन्द्रीय रखना कितना महत्वपूर्ण है? यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है।

और 200 सालों तक, उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। एक आखिरी बात, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी परिचय में हूँ। एक आखिरी बात यह है कि जब देश एक दूसरे के साथ संधि करते थे, तो वे बहुत ही आम तौर पर दो चीजें करते थे।

नंबर एक, वहाँ एक शादी थी। और नंबर दो, आप दूसरे लोगों के देवताओं को पहचानते हैं। तो, अध्याय तीन में।

मैं, मैं, मैं डॉ. किनलॉ पर अपनी जीभ चटकाता था जब वे कहते थे, आप जानते हैं, मैं इसे सालों से पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे देखने से पहले 65 साल का था। अच्छा, हाँ।

मैं वास्तव में 1 राजा 3 की पहली तीन आयतों का महत्व तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि मैं टिप्पणी पर काम नहीं कर रहा था। हम इस अध्याय को सुलैमान के बारे में देखते हैं, जिसे बुद्धि का उपहार दिया गया है।

भगवान का शुक्र है। और यह सच है। लेकिन देखिए अध्याय कैसे शुरू होता है।

सुलैमान ने मिस्र के राजा फिरौन के साथ संधि की और उसकी बेटी से विवाह किया। नहीं, नहीं। हाँ।

हाँ। मेरा मतलब है, मेरा मतलब है कि यह एक ऐसा सौदा था। मिस्र पतन की राह पर था, जिसका अनुसरण वह अगले हज़ार सालों तक करता रहा, लेकिन फिर भी, मेरा मतलब है, मिस्र 2,000 सालों तक ज्ञान, वैभव, शान और शक्ति का मिस्र ही था।

और वे हमारे साथ सौदा करने को तैयार हैं। मुझे बस उनकी बेटी से शादी करनी है। और जब मैं रे और होरेस और ओसिरिस और आईएसआईएस और उन सभी अन्य 10,000 देवताओं के सामने सिर झुकाऊंगा तो मैं अपनी उंगलियाँ क्रॉस करके रखूंगा।

क्या तुम कभी वहाँ गए हो? क्या तुम कभी वहाँ गए हो? दुनिया से प्यार मत करो। बताओ, क्या यह राजाओं में है? यह किताब में है। उसने मिस्र के राजा फिरौन के साथ गठबंधन किया और उसकी बेटी से शादी की।

वह उसे दाऊद के शहर में ले आया। मुझे नहीं लगता कि यह कोई दुर्घटना है, यरूशलेम नहीं, बल्कि दाऊद का शहर जब तक उसने अपना महल और प्रभु का मंदिर और यरूशलेम के चारों ओर दीवार का निर्माण पूरा नहीं कर लिया। बाद में, हमें बताया जाएगा कि उसने उसे दीवारों के बाहर एक विशेष परिक्षेत्र बनाया।

मेरा मतलब है, आप प्रदूषण को चीजों के केंद्र से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। अब, इसमें क्या गलत है? कृपया, निर्गमन अध्याय 34, श्लोक 12 से 16 को देखें। यह सोने के बछड़े की घटना के बाद परमेश्वर द्वारा वाचा को नवीनीकृत करना है।

और वैसे, क्या आपने देखा है कि यह एकतरफा नवीनीकरण है? परमेश्वर बस अपनी तरफ से खुद को प्रतिबद्ध करता है। और वह कहता है, सावधान रहो कि तुम उस देश में रहने वालों के साथ संधि न करो जहाँ तुम जा रहे हो, अन्यथा तुम्हारे बीच एक फंदा होगा। यही कारण है कि कनानियों ने अपनी वेदियों को तोड़ दिया, अपने पवित्र पत्थरों को तोड़ दिया, और अपने अशेरा खंभों को काट दिया।

किसी दूसरे ईश्वर की आराधना मत करो, क्योंकि प्रभु, जिसका नाम ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु ईश्वर है। अब, आप वहाँ शब्द जानते हैं। इसका अनुवाद उत्साही, जोशीला और ईर्ष्यालु के रूप में भी किया जा सकता है।

और मुझे लगता है कि अंग्रेजी में यह जानबूझकर किया गया है। आज हमारे लिए ईर्ष्या एक छोटी सी भावना है। आप जानते हैं, कैरन और मैं सड़क पर चल रहे हैं।

हम क्वेंटिन शुल्ट्ज़ से मिलते हैं, और कैरेन उसे देखकर मुस्कुराती है। और मैं पूछता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुच्छ। हम यहाँ उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

यह एक बेटी के लिए पिता का उत्साह है। जब एलिज़ाबेथ डेटिंग कर रही थी, तो मैंने उसके सामने के दरवाजे पर उसके युवा लड़के से मिलने पर ज़ोर दिया। कैरन ने कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे, तो उसे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा।

मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जलन हो रही थी। मैं उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था।

मैं नहीं चाहता था कि वह इन ढेलों के साथ घूम रही हो। यह हमारा भगवान है। भगवान ईर्ष्यालु है।

उन चीज़ों के साथ मत घूमो। सावधान रहो कि देश में रहने वालों के साथ कोई संधि न करो। अब मैं सुलैमान को कानून के पत्र के साथ कल्पना कर सकता हूँ।

खैर, यह कहा गया कि जो लोग देश में रहते हैं, मिस्रवासी, वे देश में नहीं रहते। क्योंकि जब उन्हें यह बात पता चलती है, तो वे अपने देवताओं के लिए वेश्यावृत्ति करते हैं और उनके लिए बलिदान चढ़ाते हैं। वे तुम्हें आमंत्रित करेंगे, और तुम उनके बलिदान खाओगे। और जब तुम उनकी कुछ बेटियों को अपने बेटों के लिए पत्नियों के रूप में चुनोगे और वे बेटियाँ अपने देवताओं के लिए वेश्यावृत्ति करेंगी, तो वे तुम्हारे बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेंगी।

व्यवस्थाविवरण 17 में कहा गया है कि हर राजा को वाचा की अपनी प्रति बनानी है और उसे हर दिन पढ़ना है। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों ने ऐसा किया, लेकिन यह सच है। आप किसी अविश्वासी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वे अपने देवताओं के साथ क्या करेंगे? इसमें क्या लिखा है? वेश्यावृत्ति करना।

अब, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? वह आपके साथ किस तरह की वाचा चाहता है? अनन्य। और क्या? शुद्ध। वेश्यावृत्ति क्या है? यह विवाह का उल्लंघन है।

वह हमारे साथ विवाह का अनुबंध करना चाहता है। उसे लगता है कि तुम सबसे प्यारी चीज़ हो जिसे उसने कभी देखा है। और इस सृष्टि में उसके अलावा किसी और की पूजा करना खुद को वेश्या बनाना है।

वाह। सोलोमन। ओह, लेकिन वह तो है। मैंने नक्शा मिटा दिया है, लेकिन पूरा नहीं।

यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा किला शहर है जो इस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग की रक्षा करता था, जोप्पा तक जाने वाले इस राजमार्ग की रक्षा करता था, गेजेर नामक एक बहुत बड़ा शहर। तुम्हें पता है वह क्या करने जा रहा है? वह गेजेर पर कब्ज़ा करके मुझे शादी के तोहफे के रूप में देने जा रहा है। ऐसा कौन नहीं करेगा? ओह, दुनिया तुम्हारी आत्मा को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी।

दूसरी आयत में, लोग अभी भी ऊँचे स्थानों पर बलिदान चढ़ा रहे थे क्योंकि मंदिर अभी तक प्रभु के नाम पर नहीं बनाया गया था। हालाँकि, यह वास्तव में हिब्रू में नहीं है, लेकिन NIV में है। NRSV में भी है।

वे कह रहे हैं कि यहाँ वाक्यविन्यास से पता चलता है कि यहाँ हालाँकि का क्या अर्थ है? वह उसे दाऊद के शहर में तब तक ले आया जब तक कि उसने प्रभु के मंदिर में अपना महल और यरूशलेम के चारों ओर दीवार का निर्माण पूरा नहीं कर लिया। हालाँकि, लोग अभी भी ऊँचे स्थानों पर बलिदान कर रहे थे। हालाँकि, यह किस बारे में है? हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।

आप कह सकते हैं कि सुलैमान का ध्यान प्रभु के लिए मंदिर बनाने पर है, लेकिन लोगों का नहीं। लोग विशेष रूप से मंदिर नहीं चाहते हैं। डेविड, अगर आपको इतिहास के हमारे अध्ययन की शुरुआत याद है, डेविड।

वह परमेश्वर के लिए एक स्थायी भवन बनाना चाहता था, और परमेश्वर ने कहा, तुम वह आदमी नहीं हो। तुम्हारा बेटा यह कर सकता है। दाऊद ने ये सारी सामग्रियाँ एकत्र कीं, और जब उसने घोषणा की कि सुलैमान इतिहास में उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसने कहा, मैंने ये सारी सामग्रियाँ एकत्र की हैं।

मेरे पास यह सब पहले से ही है ताकि वह यह कर सके। इसलिए, डेविड के दिमाग में एक फोकस है, और उसने इसे कुछ हद तक सोलोमन को दे दिया है। लेकिन लोगों को तस्वीर समझ में नहीं आई है।

उन्हें मंदिर की ज़रूरत नहीं है। उन्हें स्थानीय उच्च स्थान मिला है, जहाँ मूर्तिपूजक यहोवा है, जहाँ वे अनुष्ठान कर सकते हैं और उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकते हैं। अब, पद तीन में, सुलैमान अपने पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलकर प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाता है।

चलिए यहीं रुकते हैं। उसने अपना प्यार कैसे दिखाया? यह क्या कहता है? वह अपने पिता की मूर्तियों में चलता था। यह आपको और मुझे क्या बताता है? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? हाँ।

मुझे उसके बारे में सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह प्रभु के प्रति मेरे प्रेम को दर्शाता है, है न? हम प्रभु के प्रति अपना प्रेम वही करके दिखाते हैं जो वह चाहता है। ओह, मैं आपसे प्यार करता हूँ, डैडी।

क्या आप कृपया कार धोने जाएँगे? मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने अपने पिता, डेविड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलकर प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाया।

परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, है न? सिवाय इसके कि उसने बलि चढ़ाई और ऊँचे स्थानों पर धूप जलाया।

और फिर, मैं बस यही सोचता हूँ, जब मैं शीशे में देखता हूँ, क्या मेरे चलने में कोई स्वीकार्यता है? ओह, हाँ। मैं यहाँ वाकई अच्छा कर रहा हूँ। वहाँ की तो बात ही छोड़ो।

नहीं, भगवान, कोई अपवाद नहीं। कोई बहाना नहीं। कुछ साल पहले, मुझे लगता था कि यह मेरे साथ मूल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है।

लेकिन मैं एक मुहावरा लेकर आया हूँ, सब कुछ आपका है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के। ऐसा हो। ऐसा हो।

इसलिए, राजा गिबोन में बलिदान चढ़ाने गया, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण उच्च स्थान था। और सुलैमान ने वेदी पर एक हज़ार होमबलि चढ़ाए। गिबोन में, रात के समय प्रभु ने सुलैमान को एक सपने में दर्शन दिया।

और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगना चाहते हो, मांगो। और सभी स्वर्गदूत अपनी साँस रोके हुए हैं। वह क्या मांगने जा रहा है? यीशु ने यह बात याकूब और यूहन्ना से कही।

तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? और उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे सिंहासन के दोनों ओर बैठने दो। और मुझे लगता है कि यीशु का दिल डूब गया। वह हमसे हर दिन पूछ रहा है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? और हमारा जवाब क्या है? खैर, सुलैमान बहुत, बहुत अच्छी तरह से आता है।

आपने अपने सेवक, मेरे पिता, दाऊद के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरती है, क्योंकि वह, और एनआईवी थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन यह कहता है, वह आपके सामने सच्चाई और धार्मिकता और दिल की ईमानदारी या दिल की सीधीपन से चलता था। यहाँ फिर से चलना है। यह कोई स्थिति नहीं है।

यह कोई राज्य नहीं है। यह दिन-ब-दिन चलने वाली यात्रा है। और मुझे आपके सामने यह यात्रा पसंद है।

मुझे नहीं लगता कि यह आपके सामने चलने से ज़्यादा आपकी मौजूदगी में चलने से ज़्यादा है। तो यह भगवान नहीं है जो यहाँ बैठा है और कह रहा है, ठीक है, हाँ, मुझे आपका चलने का तरीका पसंद है। नहीं, यह उसके साथ है, आपकी मौजूदगी में उसके साथ है।

अब वह शब्द, आप में से कुछ ने मुझे इसके बारे में तब तक बात करते सुना होगा जब तक आप इससे थक नहीं जाते, लेकिन यह ठीक है। दोहराव शिक्षा की आत्मा है। इस्तेमाल किया गया शब्द किसी अन्य सेमिटिक भाषा में नहीं आता है, लेकिन यह हिब्रू बाइबिल में 250 बार आता है, उनमें से तीन-चौथाई भगवान को संदर्भित करते हैं।

और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप करते हैं। आप दूसरों के साथ मिलकर ऐसा करते हैं।

और वह क्या है? यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति की अपने से कमतर व्यक्ति के प्रति भावुक भक्ति है , खासकर तब जब यह उसके लिए अयोग्य हो। और यही हमारे परमेश्वर का चरित्र है। वह ऐसा ही है।

वह यही करता है। यह शब्द दयालुता के सबसे निचले स्तर से लेकर बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं, दयालुता क्या है? यह किसी के लिए कुछ ऐसा करना है जो उसने अर्जित नहीं किया है। वे इसके लायक नहीं हैं।

आप बस अपने दिल की अच्छाई से ऐसा करते हैं। वहाँ से, यह माफ़ी तक जाता है जब हमने उसके इकलौते बेटे को मार दिया। यही हेसेड के लोग हैं।

तो यहाँ सुलैमान कहता है, तुमने दाऊद के साथ अन्याय किया है। इसका मतलब है, दाऊद इस अद्भुत राज्य के लायक नहीं था। दाऊद सिंहासन पर एक बेटे और शांति और समृद्धि के साथ राज्य पाने का हकदार नहीं था, लेकिन तुमने यह दयालुता से किया है।

तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हारे पक्ष में था। वह तुम्हारे साथ चल रहा था, और तुमने उसके लिए यह महान हेसद जारी रखा है और उसे आज ही उसके सिंहासन पर बैठने के लिए एक बेटा दिया है। अब, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तुमने मेरे पिता, दाऊद के स्थान पर अपने सेवक को राजा बनाया है, और तुम्हें बस उससे प्रेम करना है।

लेकिन मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना है। विनम्रता से शुरुआत करनी चाहिए। आपका सेवक आपके द्वारा चुने गए लोगों के बीच में है, एक बहुत बड़ा समुदाय, जिसकी संख्या इतनी अधिक है कि उसे गिनना या गिनना मुश्किल है।

इसलिए, अपने सेवक को, विवेकशील हृदय दो। दिलचस्प बात यह है कि हिब्रू में सुनने वाला हृदय है, सुनने वाला हृदय, उनकी बात सुनने वाला हृदय, आपकी बात सुनने वाला हृदय। वाह।

मुझे पता है कि क्या करना है। आज सेमिनरी चैपल में एक ऐसे पादरी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया जो बहुत सफल है। और उसका समापन वक्तव्य बहुत शक्तिशाली है।

उन्होंने कहा, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। अगर आप नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। आप सभी योग्य लोग हैं।

आप सक्षम लोग हैं। आप यहाँ अपना काम करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं।

आप बाहर जा सकते हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, जब तक आप उस स्थान पर नहीं आते, उन्होंने कहा, जहाँ यह पवित्र आत्मा आपकी क्षमताओं का उपयोग कर रही है। वे घातक होंगे। वाह।

बिलकुल सही। बिलकुल सही। इसलिए, अपने सेवक को अपने लोगों का न्याय करने के लिए सुनने वाला दिल दीजिए।

अब, यहाँ एक और महत्वपूर्ण हिब्रू शब्द है। फिर से, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। और जब तक आप आते रहेंगे, आप इसे फिर से सुनेंगे।

लेकिन यह शब्द न्याय करना है , और मुझे NIV ने जो किया है वह पसंद है। NIV ने इसका अनुवाद शासन करना किया है। और यहाँ इसका यही अर्थ है।

यह सिर्फ़ न्याय करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके लोगों को उस उचित क्रम में लाने के लिए है जिसकी योजना आपने परमेश्वर के लोगों के लिए बनाई है। यही है। और इसलिए भजन कहता है, ओह, धन्यवाद करो क्योंकि न्यायी आ रहा है।

मैं आम तौर पर जज को धन्यवाद नहीं देता। लेकिन हाँ, ईश्वर की स्तुति करो जो दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए आ रहा है और जा रहा है। हमें अभी जज की ज़रूरत है।

तो, सही और गलत में फर्क करो। तुम्हारे इन महान लोगों पर शासन कौन कर सकता है? खैर, जैसा कि मैंने कहा, अगर भगवान ने इससे पहले उससे प्यार नहीं किया, तो अब वह उससे ज़रूर प्यार करेगा। अब, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम कहते हो, अच्छा, नहीं, नहीं, एक मिनट रुको।

क्या यह सुलैमान की सही तस्वीर है या फिर बनाम एक से तीन सुलैमान की सही तस्वीर है? और इसका जवाब है हाँ। हाँ। उनकी असफलताएँ, जैसा कि बनाम एक से तीन में है, उनकी महान, महान सफलताओं को रद्द नहीं करती हैं।

लेकिन आध्यात्मिक रूप से कहें तो उनकी महान सफलता इस दूसरी चीज़ से दागदार है। इसलिए, इस वृत्तांत की शुरुआत में यह छोटा सा निशान है। मैंने कई साल पहले एक अद्भुत उपदेश सुना था।

इसकी शुरुआत अमेरिका के महानतम दार्शनिकों में से एक योगी बेरा के बारे में बात करके हुई, जिन्होंने कहा था, जब तक यह खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह खत्म नहीं होता। और यह सोलोमन की कहानी है। यह सोलोमन की कहानी है।

यहाँ शुरू में ही एक बीज बोया जाता है, जो अंत में दुखद, दुखद फल देने वाला होता है। फिर से, मैं हर बार जब भी मौका मिलता है, युवाओं से यही कहना चाहता हूँ। आज आप क्या चुन रहे हैं जो 50 साल बाद आपको पकड़ लेगा? आज आप किस चीज़ से इनकार कर रहे हैं जो 50 साल बाद आपके लिए फायदेमंद साबित होगी? लेकिन यह बात सच है।

यह सुलैमान है, एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा चाहता है। यार, मैं भी ऐसा ही राजा चाहता हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा, चूँकि तुमने यह माँगा है और अपने लिए लंबी आयु या धन नहीं माँगा है, न ही अपने शत्रुओं की मृत्यु माँगी है, बल्कि न्याय करने में, सरकार चलाने में विवेक की माँग की है, इसलिए मैं वही करूँगा जो तुमने माँगा है।

मैं तुम्हें एक बुद्धिमान, समझदार दिल दूंगा ताकि तुम्हारे जैसा कोई कभी न हो, न ही कभी होगा। इसके अलावा, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने नहीं मांगा है, धन और सम्मान, ताकि तुम्हारे जीवनकाल में, राजाओं के बीच तुम्हारा कोई समान न हो। फिर से, यह एक भयानक क्लिच है, लेकिन क्लिच क्लिच बन जाते हैं क्योंकि वे सच होते हैं।

आप भगवान से ज़्यादा नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं, पीछे हटो, सुलैमान। यह आ रहा है।

वाह! वाह! फिर से, फिर से, आप यहाँ परमेश्वर को किसी भी चीज़ को योग्य बनाते हुए नहीं देखते।

आप उसे यह कहते नहीं देखते कि, अब, एक मिनट रुको। तुम्हारे पास एक छोटी सी समस्या है। और जब तक हम उस छोटी सी समस्या को सुलझा नहीं लेते, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा।

नहीं, वह ऐसा नहीं है। उसे आधा मौका दो, और वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। योना यही जानता था, और वह इससे नफरत करता था।

ज़रूर, दुनिया के रूप में, मैं वहाँ निनवे जाऊँगा और उन्हें बताऊँगा कि वे सभी मरने जा रहे हैं, और वे पश्चाताप करेंगे, और आप उन्हें माफ़ कर देंगे। मैं जानता हूँ कि आप किस तरह के भगवान हैं। इसलिए मैंने आपसे दूर जाने की कोशिश की।

लेकिन श्लोक 14, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलोगे और मेरे नियमों और आज्ञाओं को मानोगे, जैसा कि तुम्हारे पिता दाऊद ने किया था, तो मैं तुम्हें लंबी आयु भी दूंगा। उफ़। उफ़।

नहीं, भगवान, मैं एक पक्की गारंटी चाहता हूँ कि चूँकि मैं अब एक अच्छा लड़का हूँ और आपने मुझे वास्तव में आशीर्वाद दिया है और अपना खून बहा रहे हैं, इसलिए मैं एक पक्की गारंटी चाहता हूँ कि सब कुछ हमेशा एक जैसा ही चलता रहेगा। यह भगवान के काम करने का तरीका नहीं है। यह एक रिश्ता है।

यह एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे वह बनाए रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं अब इसे बनाए रखूँगी? मेरी सास एक मेथोडिस्ट चर्च में पली-बढ़ी थीं, एक अच्छा, मजबूत मेथोडिस्ट चर्च।

लेकिन जब वह बैपटिस्ट बन गई, तो जिस शहर में वे चले गए, वहां का छोटा मेथोडिस्ट चर्च पत्थर की तरह मृत हो गया। वह वास्तव में, वास्तव में अनंत सुरक्षा से प्यार करती थी। अपने जीवन में पहली बार, वह यीशु के साथ अपने रिश्ते में सुरक्षित थी।

आप देखिए, कभी-कभी हम मेथोडिस्ट परंपरा में, निश्चित रूप से शाश्वत सुरक्षा का उपदेश नहीं देते हैं। हम शाश्वत असुरक्षा का उपदेश देते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि परमेश्वर आपसे किए गए अपने वादों को पूरा करता है या नहीं।

और बेहतर होगा कि आप सीधे और संकीर्ण रास्ते पर चलें क्योंकि वह आपको बाहर निकालने का मौका तलाश रहा है। हे भगवान, नहीं। हे भगवान, नहीं।

मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे शादी करने की इजाज़त दी क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। कैरन मुझे बाहर निकालने का मौका नहीं ढूँढ रही है, इसलिए नहीं कि मैं एक आदर्श पति हूँ।

अगर वह यहाँ नहीं होती, तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन वह मेरे दिल की बात जानती है। वह जानती है कि मैं पूरे दिल से उसका पति बनना चाहता हूँ।

और हालाँकि मेरा प्रदर्शन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए या होना चाहिए, वह जानती है कि मैं उसकी हूँ : बेचारी औरत, पूरी तरह से उसकी। और जब मुझे इसकी झलक मिलनी शुरू हुई, तो मैंने भगवान को यह कहते हुए सुनना शुरू किया, अब तुम मुझे समझ गए हो।

मैं तुमसे छुटकारा पाने का मौका नहीं तलाश रहा हूँ। मैं तुम्हें किनारे से धकेलने का मौका नहीं तलाश रहा हूँ। मैं तुम्हें जितनी छूट चाहिए उतनी देने को तैयार हूँ।

जब तक तुम मेरी हो। बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के। तो हाँ, वहाँ एक अगर है।

यह ईश्वर की अगर नहीं है जो हमसे छुटकारा पाने का मौका तलाश रहा है, बल्कि यह अगर है जो कहता है कि यह एक जारी रिश्ता है। और अगर मैं उस जगह पर आता हूँ जहाँ मैं कहता हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है।

मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे वही मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। रिश्ता बहुत मुश्किल में है।

ठीक है। फिर सोलोमन की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था। वाह।

वह यरूशलेम लौट आया और प्रभु की वाचा के सन्दूक के सामने खड़ा होकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाया। फिर उसने पूरे दरबार में एक दावत दी। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

वाह, वाह, यह है, यह भगवान है। और भगवान की पूजा वहीं की जानी चाहिए जहाँ उसकी वाचा का चिन्ह है। शायद यहाँ गिबोन में एक तम्बू है।

शायद यहाँ गिबोन में एक वेदी है, लेकिन वाचा का संदूक यरूशलेम में है। मुझे वहाँ वापस जाना है। मुझे लगता है कि यही हो रहा है।

तो, इससे पहले कि हम इसे छोड़ें, मैं पाँचवें प्रश्न पर नज़र डालूँगा। यहाँ सातवीं, आठवीं, नौवीं आयतों में सुलैमान ने हमारी प्रार्थना के लिए क्या दिशा-निर्देश दिए हैं? आप क्या कहेंगे? पहला क्या है? विनम्रता। बिलकुल।

हे ईश्वर, मैं अपनी सारी खूबियों के साथ आपके पास नहीं आ रहा हूँ। मैं आपकी बाँह मरोड़ने की कोशिश में आपके पास नहीं आ रहा हूँ। मैं आपके पास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रहा हूँ जो बहुत ही हताश है।

इस प्रार्थना में आप और क्या देखते हैं? हाँ। हाँ। स्वीकार करें कि परमेश्वर कौन है और उसके होने का प्रमाण क्या है। उसका हेसेड।

हमारी सारी प्रार्थनाएँ यहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि वह किस तरह का परमेश्वर है। हम जानते हैं कि वह विश्वासयोग्य है।

हम जानते हैं कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा चुनता है, भले ही इसके लिए उसे क्रूस पर चढ़ना पड़े। अच्छा। और क्या? एक सुनने वाले दिल के लिए उसके तरीकों को जानना।

हाँ, प्रभु। हाँ, प्रभु। और मैं, मैं आपके बारे में नहीं जानता।

मेरे लिए यह आसान नहीं है। मैं अक्सर सनक के अधीन रहता हूँ। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं, ओह, मैं कर सकता हूँ, मैं हर बार भगवान की आवाज़ बता सकता हूँ।

और मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ। मेरे लिए यह आसान नहीं है, लेकिन मैं उनकी आवाज़ को जानने और उसका अनुसरण करने के लिए स्कूल में पढ़ता रहता हूँ। और क्या? खैर, ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें लोगों की चिंता है, खुद की नहीं।

फिर से, मैंने वहीं कहा। यह उसका चमकता हुआ समय है। यह उसका चमकता हुआ समय है।

यह भगवान कह रहे हैं, अरे, खाली चेक। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे, मुझे यह अविश्वसनीय जिम्मेदारी दी गई है, भगवान। उन्हें शासन करने के लिए किसी की जरूरत है।

मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। नौवीं आयत में एक और बात है: वह दो उद्देश्यों के लिए सुनने वाला दिल चाहता है।

पहला, अपने लोगों पर शासन करना। दूसरा क्या है? अच्छाई और बुराई में अंतर समझना। ओह, माई।

वहाँ कहीं एक उपदेश छिपा हुआ है। ठीक है। हमारे पास यहाँ बस कुछ ही मिनट बचे हैं।

आइए अध्याय के बाकी हिस्से पर नज़र डालें, जिसे हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, मेरा मानना है। दो वेश्याओं के साथ क्या हुआ? आप जानते हैं, यहाँ हमारा उदाहरण है। हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेने जा रहे हैं जो समझदार है।

और फिर, मैं कहना चाहूँगा कि इस संदर्भ में बुद्धिमत्ता का मतलब है प्रशासन करना, शासन करना, प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच निर्णय लेना, इस तरह की चीज़ें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विश्व स्तरीय बुद्धिमत्ता हो, जो मुझे नहीं लगता कि उनके पास है। लेकिन, चीज़ों को समझने, उन्हें समझने और यह देखने की क्षमता कि क्या हो रहा है, यही बुद्धिमत्ता है।

तो, यहाँ उनकी विवेक शक्ति का एक उदाहरण है। लेखक, संपादक, संकलक, और मैं उनका उपयोग करूँगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पुस्तकें एक साथ रखी गई हैं।

वे रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे व्यक्तिगत किस्से-कहानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

तो, यहाँ चयनात्मकता चल रही है। अब इसे क्यों चुना जाए? अरे, डरो मत। मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

वेश्याओं का इस्तेमाल क्यों? क्या आप अच्छे लोगों का उदाहरण नहीं दे सकते? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि आप सही हैं। यही बात मुझे आकर्षित करती है। ये वे लोग हैं जो राजा के ध्यान के सबसे कम हकदार हैं।

राजा को सही और गलत के बारे में चिंता है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये लोग सबसे निचले पायदान पर हैं। राजा के पास आने का एक कारण यह भी है कि उनके पास इस मामले में मदद करने के लिए पति नहीं हैं।

तो, मुझे लगता है कि डेविड बिल्कुल सही है। मुझे लगता है, फिर से, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए समझ में आता है। दो वेश्याएँ राजा के पास आती हैं, और राजा कहता है, श्लोक 23, तुम दोनों कह रही हो, ओह, मुझे माफ़ करो।

श्लोक 23 को देखिए। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। देखिए राजा क्या कहता है।

क्या आपने देखा कि वह दो महिलाओं के बारे में क्या कहता है? क्या, वह उन्हें कैसे उद्धृत करता है? मेरा बेटा जीवित है, और आपका बेटा मर चुका है। नहीं, आपका बेटा मर चुका है और मेरा बेटा जीवित है। एक जीवन से शुरू होता है और दूसरा मृत्यु से।

शायद किसी सुनने वाले दिल ने यह सुना हो। तो, इन दो महिलाओं के दो अलग-अलग उद्देश्य हैं। एक महिला का उद्देश्य क्या है? हाँ।

उह-हह। एक तो खाने के पीछे पड़ा है। वे दोनों भूखे हैं।

मुझे लगता है कि सोलोमन प्रेरणा के इस अंतर को समझता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे खाने को कुछ मिलता है या नहीं। अगर मेरा बच्चा ज़िंदा रहता है, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह मर गया है या ज़िंदा।

मैं तो बस भूखा हूँ। तो फिर हमारे लिए क्या समस्या है? मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे वो चाहिए जो मेरा है? नहीं, उसे मत मारो। तुम उसे ले जाओ।

बस उसे जीवित रहने दो। श्लोक 26 में, जिस महिला का बेटा जीवित था, वह अपने बेटे के लिए बहुत प्यार से भर गई और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया उसे जीवित बच्चा दे दो। उसे मत मारो।

और दूसरे ने कहा, "न तो मैं उसे पाऊँगा और न ही तुम। उसे दो टुकड़ों में काट दो। मुझे मेरे अधिकार मिलेंगे, और मेरे अधिकार एक बच्चे के आधे हैं।"

जीवित बच्चे को पहली औरत को दे दो। उसे मत मारो। वह माँ है।

यही विवेक है। इन दो लोगों की प्रेरणा को देखें, एक को उसकी चाहत, उसके अधिकारों से प्रेरणा मिलती है, और दूसरे को बच्चे के प्रति प्रेम से प्रेरणा मिलती है। आप किससे प्रेरित हैं? मैं किससे प्रेरित हूँ? मैं जो चाहता हूँ, वो पाऊँगा।

नहीं, नहीं, मैं जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं दूसरों के लिए सबसे अच्छा पाने जा रहा हूँ। जब पूरे इस्राएल ने राजा द्वारा दिए गए फैसले को सुना , तो वे राजा से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके पास न्याय करने के लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि थी।

मुझे लगता है कि यह; फिर से, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अनुवाद है, न केवल न्याय करने के लिए बल्कि शासन करने के लिए। ठीक है, प्रश्न, टिप्पणियाँ, अवलोकन? खैर, उनके पास व्यवस्थाविवरण है, और व्यवस्थाविवरण कहता है, वह स्थान जहाँ मेरा नाम है, और मुझे लगता है कि तम्बू के नष्ट होने के बाद, वह स्थान जहाँ उसका नाम है, वह सन्दूक है। और मुझे लगता है कि यह तथ्य कि वे सन्दूक को 20 वर्षों तक जंगल में छोड़ देंगे, यह दर्शाता है कि वे कितने डूब चुके हैं।

क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, व्यवस्थाविवरण बहुत स्पष्ट है। जहाँ मेरा नाम है, वहाँ आप पूजा करते हैं, कोई और जगह नहीं है। अब, मुझे कहना होगा, कुछ आलोचक इसे तर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यह कहने के लिए कि, व्यवस्थाविवरण तब अस्तित्व में नहीं था।

यह बाद में लिखा गया था। मैं इसे नहीं मानता। मुझे लगता है कि पाप जो जानता है उसे अनदेखा करने में बहुत अच्छा है, और यह बस असुविधाजनक है।

मैं अक्सर सोचता हूँ कि जॉर्ज बर्ना आज जीवित पुराने नियम के सबसे करीबी भविष्यवक्ता हैं, और वे कहते हैं कि चर्च की मृत्यु सुविधाजनक और सरल है। यह सरलता, सुविधा और सरलता नहीं है। यह आसान नहीं है।

मैं वही करता हूँ जो आसान है। हाँ, अच्छा। और कुछ?

पिता, आपका धन्यवाद। सुलैमान के साथ आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। उसके प्रति आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने उसके लिए जो कुछ भी दिया, वह उसके बारे में आपकी जानकारी से सीमित नहीं था।

हे प्रभु, दाऊद, सुलैमान और हम पर आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि हम वास्तव में बिना किसी सीमा और बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के आपके लिए जी सकें। आपके नाम में, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।