**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 13**

**1 राजा 16**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

हम राजाओं की पुस्तकों का अध्ययन जारी रख रहे हैं।

आइए प्रार्थना से शुरू करें।

हमारे स्वर्गीय पिता, हम सभी चीज़ों में हमारे साथ आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कठिनाइयों में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुशी में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको विशेष रूप से पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु मसीह में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपका धन्यवाद कि आपने अपने क्रूस के माध्यम से यह संभव बनाया है कि आप हमारे बीच निवास कर सकें। आपका धन्यवाद कि आपके वचन के माध्यम से यह सब हमें स्पष्ट हो गया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर आप हमें प्रेरित करेंगे, मुझे, शिक्षक को प्रेरित करेंगे, उन सभी को प्रेरित करेंगे जो सुनते हैं और भाग लेते हैं।

हे पिता, यह अनुदान दीजिए कि चूँकि हम यह समय एक साथ बिताते हैं, इसलिए हम आपके लिए, आपके माध्यम से और आपके अंदर जीने में बेहतर ढंग से सक्षम हैं। आपका धन्यवाद। आपके नाम में, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।

आज, हम 1 राजा अध्याय 15 और 16 पर विचार कर रहे हैं। हम सुलैमान की मृत्यु, लगभग 930 ई.पू., और अहाब के राज्याभिषेक, लगभग 874 ई.पू. के बीच के अंतराल की अवधि पर चर्चा जारी रखेंगे।

तो, अध्याय 13, 14, 15 और 16 में 55 साल के बारे में बताया गया है। इस दौरान, आसा मुख्य रूप से यहूदा का राजा था। रहूबियाम और उसका बेटा अबिय्याह भी थे।

लेकिन यह अपेक्षाकृत कम समय था। अधिकांश समय तक आसा यहूदा का राजा था। अपने 41 साल के शासनकाल के दौरान, आसा यहूदा के राज्य को मज़बूती से स्थापित करने में सक्षम था।

उसी समय के दौरान, उत्तरी राज्य, इस्राएल, चार अलग-अलग राजवंशों के उत्थान और पतन से गुजरा। चार अलग-अलग शासक परिवार। एक के बाद एक, वे मारे गए और उनकी जगह दूसरे राजवंश ने ले ली।

अंत में, ओमरी द्वारा लगभग 885 से 874 तक शुरू किए गए चौथे राजवंश के साथ, उत्तरी राज्य में कुछ व्यवस्था और स्थिरता लाई गई। अध्याय 17 में एलिजा और एलीशा की कहानी शुरू होती है। अब मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ।

मैं एलिय्याह और एलीशा नहीं कहता, बल्कि एलिय्याह/एलीशा कहता हूँ। क्योंकि, वास्तव में, यह एक भविष्यवाणी मंत्रालय है जो 85 वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह दो अलग-अलग आवाज़ों में है।

एलिय्याह की आवाज़ और एलीशा की आवाज़। लेकिन यह मूल रूप से एक भविष्यवाणी मंत्रालय है। यह 1 राजा 17 से लेकर 2 राजा 13 तक फैला हुआ है।

और आज हम अपने अध्ययन में इसी समयावधि की ओर अग्रसर हैं। अध्याय 15, श्लोक 24 में राजा बाशा के बारे में दो बातें कही गई हैं। क्षमा करें, श्लोक 34।

उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और वह यारोबाम के मार्ग पर चला, और अपने पाप में, उसने इस्राएल से पाप करवाया। यह 15:34 है - दो बातें।

उसने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, और वह यारोबाम के मार्ग पर चला और उसके पाप में चला, जिसे उसने इस्राएल से करवाया। अब, ध्यान दें, क्या इन दो कथनों में कोई अंतर है? क्या यह कहने में कोई अंतर है कि उसने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया और वह यारोबाम के मार्ग पर चला और उसके पाप में चला, जिसे उसने इस्राएल से करवाया? खैर, मुझे लगता है कि वे वास्तव में समानार्थी हैं। वे वास्तव में दो समान बातें कह रहे हैं और मुद्दे को दो पक्षों से देख रहे हैं।

एक तरफ, यारोबाम ने जो किया वह मुख्य रूप से सोने के बैल बनाना और उन्हें दक्षिण में बेतेल और उत्तर में दान में रखना था, यानी मूर्तिपूजा करना, निश्चित रूप से प्रभु की दृष्टि में बुरा था और उसी तरह पवित्र कैलेंडर को बदलना, त्योहारों को एक महीने पीछे करना, उन पुजारियों को उद्घाटन करना जो हारून की वंशावली से नहीं थे। निश्चित रूप से ये चीजें प्रभु की दृष्टि में बुरी थीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम दो बातें कह रहे हैं।

यारोबाम ने जो कुछ किया, वह गलत क्यों है? वे गलत हैं क्योंकि प्रभु कहते हैं कि वे गलत हैं। बाइबल में यही मूल मुद्दा है। ब्रह्मांड के शासक, परमेश्वर को यह कहने का अधिकार है कि यह सही है, यह अच्छा है, वह गलत है, वह बुरा है।

अब, क्या सही है और क्या गलत? क्या अच्छा है और क्या बुरा? सही वह है जो परमेश्वर के सृष्टि उद्देश्यों के अनुरूप है, जिस तरह से उसने दुनिया बनाई है। गलत वह है जो उसके सृष्टि उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, जिस तरह से उसने दुनिया बनाई है। तो मुद्दा यह नहीं है कि क्या सही और गलत का कोई शाश्वत मानक है जिसके अनुसार परमेश्वर चलता है? नहीं।

नहीं। सही और गलत यहोवा के अधीन है। इसलिए, यारोबाम ने जो किया वह बुरा था क्योंकि वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था।

और हम इसे अपने जीवन में ध्यान में रख सकते हैं। सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत? सवाल यह है कि क्या मैं यहोवा को खुश कर रहा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे निर्माता ने मुझे करने के लिए कहा है? क्या मैं उनके मानकों के अनुसार जी रहा हूँ, जिन्हें उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति में बनाया है? तो हाँ, यारोबाम ने मूर्तियाँ बनाकर गलत किया, लेकिन वे गलत थे क्योंकि वे यहोवा की नज़र में बुरी थीं। तो मुद्दा यह नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? नहीं, सवाल यह है कि क्या मैं अपने उद्धारकर्ता को खुश कर रहा हूँ? क्या मैं अपने निर्माता को खुश कर रहा हूँ? क्या मैं उनके बताए तरीके से काम कर रहा हूँ? तो, नैतिकता के पीछे रिश्ता है।

हमारे समाज में हमने अक्सर उन्हें अलग करने की कोशिश की है। हमने यह कहने की कोशिश की है कि, ठीक है, कुछ सही है और कुछ गलत। लेकिन देखिए हमारे बीच क्या हुआ है।

सही और गलत का फर्क लगातार खत्म होता जा रहा है। खैर, आप कहते हैं कि यह सही है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है।

आप कहते हैं कि यह गलत है। मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। कौन कह सकता है कि क्या सही है और क्या गलत? कोई नहीं।

क्यों? क्योंकि हमने अपने निर्माता के साथ रिश्ता खो दिया है। वही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, न कि आप और मैं। तो यह कथन, हम यारोबाम के बेटे नादाब के जीवन में पहले ही देख चुके हैं, और अब हम इसे इस्राएल के हर आने वाले राजा के साथ भी देखेंगे।

उनमें से 18 लोग यहोवा की दृष्टि में बुरा काम करनेवाले हैं।

और वे यारोबाम के मार्ग पर चले। ओह, हे भगवान। मैंने यह पहले भी कहा है, लेकिन मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ।

कितना भयानक, भयानक रास्ता। यारोबाम को उसके सभी उत्तराधिकारियों के लिए बनाया गया था। उन सभी ने उसी पैटर्न का पालन किया।

और उन्होंने इससे कोई फर्क नहीं किया। अब, बाशा के साथ, हमारे पास पहली बार, कुछ हद तक प्रभावशाली राजा है। हमें बताया गया है कि उसने 24 साल तक शासन किया।

उसने अपने प्रशासन में, उत्तर में अपने शासन की ताकत में, आसा के लिए समस्याएँ खड़ी कर दी थीं। यह अध्याय 15, श्लोक 16 से 21 में है। लेकिन 24 साल के उस शासन को बहुत कम शब्दों में खारिज कर दिया गया है।

और यह कई अन्य महत्वपूर्ण राजाओं के लिए भी सच होगा, जिनमें ओमरी भी शामिल है, जिसके साथ हम समापन करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह उचित है? मेरा मतलब है, अगर उसने 24 साल तक शासन किया और जाहिर तौर पर वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण राजा था, तो क्या उसे उससे अधिक चर्चा का हकदार नहीं होना चाहिए? खैर, सवाल यह है कि राजाओं की पुस्तकों में एक राजा का न्याय किस आधार पर किया जा रहा है? क्या उसका न्याय उसके शासन के आधार पर, उसकी सरकार के आधार पर, उसकी सैन्य उपलब्धियों के आधार पर किया जा रहा है? और इसका जवाब है नहीं। नहीं।

इन राजाओं का न्याय किस आधार पर किया जा रहा है? उनका न्याय इस आधार पर किया जा रहा है कि, सबसे पहले, क्या वे हर चीज़ से ज़्यादा यहोवा के प्रति वफ़ादार थे। दूसरा, क्या उन्होंने यहोवा या किसी दूसरे देवता की मूर्तियाँ बनाईं? तीसरा, क्या उन्होंने वाचा का पालन किया, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने असहाय लोगों के साथ व्यवहार किया, उसके लिए वाचा के निहितार्थ क्या थे? यही न्याय का आधार है। और इस आधार पर, बाशा के 24 साल एक चौंकाने वाली विफलता थे। हम नहीं जानते ; यह ठीक से नहीं कहा गया है कि वह यहोवा के प्रति बेवफ़ा था या नहीं, लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि उसने मूर्तियाँ बनाई थीं।

यही तो यारोबाम ने किया था, और यही वह मार्ग है जिस पर बाशा चला था। अब, मूर्तियाँ बनाना इतना पाप क्यों है? हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, और हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। ईश्वर को इस दुनिया का हिस्सा बनाना उसे पूरी तरह से असहाय बनाना है।

यह दुनिया कहीं से आई है और कहीं नहीं जा रही है, अगर आप इसे सिर्फ़ इसके आधार पर लें। यह दुनिया खुद को नहीं बचा सकती। यह दुनिया उद्देश्यहीन है।

यह दुनिया अर्थहीन है। यही हमारी संस्कृति के साथ हुआ है। जैसे-जैसे हमने यहोवा को इससे बाहर निकाल दिया है, हमने खुद को अर्थहीनता और उद्देश्यहीनता की निंदा की है।

यहोवा को एक मूर्ति बना दें, और वह अब वह पारलौकिक ईश्वर नहीं रह जाता जो इस दुनिया से बाहर खड़ा है, जिसने इसे उद्देश्य से बनाया है, जो इसे इसके नियत अंत तक ले जा रहा है, जो हमें उसके साथ एक रिश्ते में बुलाता है। इसलिए मूर्तिपूजा घातक महत्व की है। और इस आधार पर, बाशा विफल हो गया है।

अब, हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह उचित है? क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति जिसने 24 साल तक शासन किया है, जिसने स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण और सार्थक काम किए हैं, उसका इस आधार पर न्याय किया जाना चाहिए? खैर, नंबर एक, कौन तय करता है कि क्या उचित है? आप, मैं, बाशा? नहीं, भगवान तय करते हैं। और भगवान कहते हैं कि वे सभी अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किए होंगे, वे महत्वहीन हो गए हैं क्योंकि वे इस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर विफल हो गए हैं। तो, दोस्तों, आपके जीवन के बारे में क्या? मेरे जीवन के बारे में क्या? क्या मैं उस चीज़ में सफल हो रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है? या क्या मैं उन सौ अन्य चीज़ों में सफल हो रहा हूँ जिन्हें दुनिया महत्वपूर्ण कह सकती है लेकिन अंत में, जब वे ताबूत का ढक्कन बंद करते हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं होता? यीशु ने कहा, एक आदमी को अपनी आत्मा के लिए क्या देना चाहिए? यह वास्तव में वह प्रश्न है जो यहाँ राजाओं में पहले से ही पूछा जा रहा है।

अब ध्यान दें, जैसे-जैसे हम यहाँ बाशा पर नज़र डालते हैं, जो अपने पापों से मुझे क्रोधित कर रहा है। यह अध्याय 16 की आयत 2 है। यह संदेश इस भविष्यवक्ता से आता है।

हम उसे किसी और समय नहीं देखते। येहू, अनानी का पुत्र। और वह बाशा को परमेश्वर का संदेश देता है।

मैंने तुम्हें धूल से ऊपर उठाया और तुम्हें अपने लोगों इस्राएल का नेता बनाया। तुम यारोबाम के रास्ते पर चले और मेरे लोगों इस्राएल से पाप करवाया, उनके पापों से मुझे क्रोधित किया। यह वाक्यांश कहानी के बाकी हिस्सों में बार-बार आएगा। और ध्यान दें, उन्होंने मेरे लोगों इस्राएल से पाप करवाया।

तो, यह सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि बाशा ने पाप किया है, बल्कि उसने इस्राएल से पाप करवाया है, और इससे परमेश्वर नाराज़ हो गया है। अब, उस कथन से कौन सी धार्मिक सच्चाई निकलती है? खैर, नंबर एक, परमेश्वर एक व्यक्ति है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे चोट पहुंचाई जा सकती है और क्रोधित किया जा सकता है।

यहाँ दूसरी बात जो उभर कर आती है वह यह है कि पाप परमेश्वर के उद्देश्यों से भटकाव है। और इस तरह, यह उसे भड़काता है। लेकिन ध्यान दें कि भड़काना शब्द का अर्थ है।

भगवान क्रोधित नहीं होते। भगवान प्रेम हैं। लेकिन भगवान को क्रोधित किया जा सकता है।

हम भगवान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भगवान केवल एक अविचलित गतिशील व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से अविचलित होकर स्वर्ग में बैठकर कहता है, ओह, उन्होंने फिर से ऐसा कर दिया। वह एक व्यक्ति है।

वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों से, हमारे द्वारा अपने जीवन को नष्ट करने के तरीके से प्रभावित होता है। इससे हम अन्य अंशों के संदर्भ को समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर इतना नाराज हुआ है, बल्कि इसलिए कि वह हमारे लिए ईर्ष्यालु है।

वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए ईर्ष्यालु नहीं है। वह इस बात के लिए ईर्ष्यालु है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। इन राजाओं ने परमेश्वर के लोगों से ऐसे काम करवाए हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना किया था।

और इसका नतीजा यह हुआ कि वह बहुत क्रोधित हो गया। जब आप और मैं आईने में देखते हैं, तो हम वहाँ क्या देखते हैं? यारोबाम के बेटे नादाब की तरह, बाशा के बेटे एला को भी बहुत कम समय के लिए शासन करना था। पाठ में कहा गया है कि उसने दो साल तक शासन किया और फिर कहा गया कि उसका राज्याभिषेक आसा के 26वें वर्ष में हुआ और उसकी मृत्यु आसा के 27वें वर्ष में हुई।

हमने कहा, ओह, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यह एक साल है, दो साल नहीं। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वह यह है कि उसने दो कैलेंडर वर्षों में शासन किया, जो आसा का 26वाँ और आसा का 27वाँ वर्ष था।

तो यही हो रहा है। यह एक उदाहरण है जिसे आप बार-बार देखते हैं। इसमें कहा जाएगा कि उसने इतने लंबे समय तक शासन किया, और फिर जब आप गिनती करते हैं, तो दूसरे राजा के किस वर्ष उसने शासन करना शुरू किया, और किस राजा के शासनकाल में उसका अंत हुआ? यह सही तरीके से काम नहीं करता है।

लेकिन यही तो हो रहा है। यह वर्षों के हिसाब से गिनती कर रहा है और दो राज्यों, यहूदा और इस्राएल के अलग-अलग कैलेंडर थे। इसलिए, जब आप वास्तव में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो किंग्स में संख्याएँ उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं।

फिर से संकेत देते हुए, हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो बैठकर अच्छी कहानियाँ गढ़ते हैं। वे अपने पास मौजूद स्रोतों से काम कर रहे हैं। इसलिए, उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया।

क्यों? खैर, हम निर्गमन 34, श्लोक 7 के आधार पर कह सकते हैं कि यह पूर्वजों के पाप हैं। एला को उसके पिता के पापों के कारण सज़ा मिल रही है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है।

अरज़ा के घर में शराब पी रहा था , जो तिर्सा में घराने का मुखिया था, तो जिमरी ने आकर उसे मार डाला। ऐसा लगता है कि एला बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था।

और फिर आप श्लोक 13 पर जाते हैं। बाशा और उसके बेटे एला के सभी पापों के लिए, जो उन्होंने किए और जो उन्होंने इस्राएल से करवाए, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को अपनी मूर्तियों के द्वारा क्रोधित किया। हाँ।

क्या एला को बाशा के पापों की वजह से सज़ा मिल रही है? हाँ। हाँ। लेकिन क्या एला को उसके अपने पापों की वजह से सज़ा मिल रही है? हाँ।

और यहाँ भी हम परस्पर क्रिया देखते हैं। आप और मैं उन लोगों पर प्रभाव डालते हैं जो हमारा अनुसरण करते हैं। एला पापी क्यों है? क्योंकि उसका पिता पापी था।

अब, भगवान की स्तुति करो, यह पूर्ण नहीं है। यह एक निश्चित नियम नहीं है। भगवान का शुक्र है कि जो लोग अपने माता-पिता के प्रभाव का अनुसरण नहीं करते हैं।

लेकिन सच्चाई यह है कि पाप के परिणाम होते हैं। और वे परिणाम पीढ़ियों तक खुद-ब-खुद सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान स्वर्ग में बैठकर कहते हैं कि अगर तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा।

नहीं। लेकिन वह कह रहा है, पाप मत करो। तुम्हारे पापों के परिणाम होंगे।

आने वाली पीढ़ियों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में, आने वाली पीढ़ियों को आपके द्वारा किए गए कार्यों को कैसे प्राप्त होगा, इस संदर्भ में। तो, यारोबाम के बाद नादाब ने शासन किया। नादाब को बाशा ने मार डाला।

बाशा के बाद एला ने शासन संभाला। और अब एला को मार दिया जाना है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके और मेरे पास विकल्प हैं।

अगर हमारे पूर्वज गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें उन रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान की स्तुति करते हुए, उनका अनुसरण न करने का चुनाव कर सकते हैं। ओह, इसका असर तो होगा ही।

प्रभाव तो होंगे, लेकिन हम अलग दिशा में जाने का चुनाव कर सकते हैं। एला ने अपने पिता से अलग दिशा में जाने का चुनाव नहीं किया।

और बाशा ने अपने दादा यारोबाम की तरह अलग दिशा में जाने का चुनाव नहीं किया। अपना रास्ता बहुत सावधानी से चुनें। अब हम तीसरे राजवंश की ओर मुड़ते हैं जिसने आसा के शासनकाल के दौरान उत्तरी राज्य पर शासन किया था।

मेरा मानना है कि यह सभी राजवंशों में सबसे छोटा राजवंश है। यह ज़िमरी का राजवंश है। हमने पहले आयत पढ़ी है।

एला तिरज़ा में था। तिरज़ा उत्तरी राज्य की राजधानी है। तिरज़ा में घराने के मुखिया अरज़ा के घर में शराब पीकर नशे में धुत जिमरी ने आकर उसे मार डाला और यहूदा के राजा आसा के 27वें साल में उसकी जगह राजा बना।

अब, हमें बताया गया है कि, आयत 9 में ज़िमरी, आधे रथों का सेनापति है। इससे वह कर्नल बन जाता है। वह एला के रथों के आधे दल का प्रभारी है।

लेकिन जनरल कौन है? अध्याय 16, श्लोक 16 के अनुसार जनरल ओमरी है, जो सेना का कमांडर है। इससे वह जनरल बन जाता है। तो, एक कर्नल ने तख्तापलट किया है और राजा को मार डाला है।

सेना दूर है। और जब उन्हें खबर मिलती है कि कर्नल जिमरी ने राजा को मार दिया है, तो वे क्या करते हैं? श्लोक 16, इसलिए पूरे इस्राएल ने उस दिन शिविर में सेना के कमांडर ओमरी को इस्राएल का राजा बनाया। वे देश पर शासन करने वाले कर्नल को नहीं रखेंगे।

और जनरल निश्चित रूप से कर्नल की बात नहीं मानेंगे। इसलिए, फिर से, हम बाइबल में इन दिलचस्प कथात्मक उपकरणों को देखते हैं जिनका उपयोग हमें अपनी ओर आकर्षित करने और कहानी की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। अब, हमें अपनी सोच में स्पष्टता लाने के लिए यहाँ थोड़ा भूगोल जानने की आवश्यकता है।

यह भूमध्य सागर है। और यहाँ गलील सागर और जॉर्डन और मृत सागर है। इज़राइल और यहूदा के बीच की सीमा, कमोबेश, कुछ ऐसी ही है।

यहाँ ऊपर शेकेम है जिसके एक तरफ माउंट एबाल है और दूसरी तरफ माउंट गेरिज़िम। यहाँ शेकेम से उत्तर की ओर एक खड़ी घाटी है और तिरज़ा उस घाटी के निचले हिस्से में है। यारोबाम ने तिरज़ा को अपनी राजधानी के रूप में इसलिए चुना क्योंकि दक्षिण से इसकी रक्षा करना आसान था।

यहाँ नीचे, और चलो पलिश्तियों की सीमा के बारे में बात करते हैं। यहाँ नीचे गिबेथोन शहर है । यह उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में पलिश्तियों के बीच सीमा शहर की तरह है।

यह नाम जोशुआ की पुस्तक में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों की सीमा के संदर्भ में दो बार आता है। यह राजाओं के अध्याय 15 में आता है क्योंकि यह वह जगह है जहाँ नादाब लड़ रहा था जब बाशा ने उसे मार डाला। तो, यहाँ ऊपर ज़िमरी है जो तिरज़ा में एला को मार रहा है और नीचे ओमरी है जो संभवतः रथों के दूसरे आधे हिस्से और बाकी सेना के साथ है।

तो, खबर आती है कि, अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ? कर्नल ज़िमरी ने विद्रोह कर दिया है। उसने राजा के खिलाफ़ साजिश रची और उसे मार डाला। तो, क्या हुआ? जैसा कि मैंने कहा, सेना कहती है कि हम कर्नल ज़िमरी द्वारा शासित नहीं होने जा रहे हैं।

अगर हम पर किसी का शासन होगा, तो हम पर राजा ओमरी का शासन होगा। और इसलिए, सेना ने मैदान में ओमरी को राजा के रूप में ताज पहनाया। अब, मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमने पूरे इसराइल में यह मुहावरा सुना है।

और बहुत स्पष्ट रूप से, यह उत्तरी राज्य को संदर्भित करता है। यहूदा दूसरा है। और हमारे पास कई अवसर हैं, और हमारे पास और भी होंगे, यहूदा और पूरे इज़राइल।

और हम कहते हैं, एक मिनट रुको, क्या यहूदा इस्राएल का हिस्सा नहीं है? खैर, हाँ, मूल रूप से। हालाँकि, भौगोलिक दृष्टि से, दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं, और जोशुआ की पुस्तक में, आपको यहूदा और पूरे इस्राएल का संदर्भ मिलता है। तो यहाँ, हमें बताया गया है कि पूरे इस्राएल ने ओम्री को राजा बनाया।

खैर, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह पूरे इसराइल की सेना है। लेकिन आप उत्तरी राज्य के प्रतिनिधियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है।

फिर यह सोचना दिलचस्प है कि कुछ आयतों के बाद हमें बताया गया कि ज़िमरी ने सात दिनों तक शासन किया। और ओमरी ने तिरज़ा को घेर लिया। मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग में तुरंत इसकी पुनरावृत्ति होगी।

मैं यह देखना चाहता हूँ। यानी, उन्होंने एक हफ़्ते में पूरी सेना को वहाँ पहुँचा दिया। लगभग 40 मील।

और तिरज़ा, माफ़ करना, ज़िमरी, यहाँ ये सभी Z हैं। ज़िमरी ने दीवार पर लिखावट देखी। यह खत्म हो गया है।

तो, उसने क्या किया? वह महल में गया, शायद नशे में धुत होकर, महल में आग लगा दी, और मर गया। अब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिमरी के इन विवरणों से, आपको लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति था? उसने महल में एला को नशे में पाया। और इसलिए, श्लोक 10 में, जिमरी अंदर आया और उसे मारा और उसे मार डाला।

बिंगो। अब, फिर, उसने खुद को राजा बना लिया है। सात दिन बाद, सेना ने शहर को घेर लिया।

और जब जिमरी ने देखा कि शहर पर कब्ज़ा कर लिया गया है, तो वह राजा के घर के गढ़ में गया, उसने राजा के घर को आग से जला दिया, और मर गया। मैं जिमरी को एक तरह का आवेगी व्यक्ति मानता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि उसने एला को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह महल में चला गया।

वह नशे में है, असहाय है। ज़िमरी कहता है, बिंगो, उसे मार डालो। मैं राजा बनने जा रहा हूँ।

क्या वह सोचता है? नहीं। मैंने पहले भी कहा है, पाप आपको मूर्ख बनाता है। उसने यहाँ निहितार्थों के बारे में नहीं सोचा है।

क्या सेना मेरा पीछा करेगी? क्या अमरी वाकई मेरे अधीन होगी? और अब, जब सब कुछ खत्म हो गया है, तो ठीक है, इस जगह को जला दो और मर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान ने हम सभी को अलग-अलग बनाया है। हमारे व्यक्तित्व के प्रकार अलग-अलग हैं।

जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, और यह सब अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर आपके व्यक्तित्व के साथ क्या कर सकता है? क्योंकि यह बहुत अच्छी खबर है। परमेश्वर हममें से हर एक का उपयोग कर सकता है।

लेकिन हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं, और यह भी कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे काम कर सकता है। वह उस आवेग को कैसे नियंत्रित कर सकता है? या वह हममें से उन लोगों के अंदर आग कैसे जला सकता है जो अधिक गोजातीय हैं? लेकिन समस्या यही है। और यही बाइबल की खूबसूरती है।

हम यह सब देखते हैं। और हम देखते हैं कि क्या हो सकता था, और हम देखते हैं कि क्या है। अब, ध्यान दें कि आगे क्या होता है।

आयत 21 और 22. तब इस्राएल के लोग दो भागों में विभाजित हो गए। आधे लोग गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए, ताकि उसे राजा बना सकें, और आधे लोग ओम्री के पीछे हो लिए।

लेकिन अमरी के अनुयायी लोगों ने गीनत के बेटे तिब्नी के अनुयायियों को हरा दिया। इसलिए तिब्नी मर गया और अमरी राजा बन गया। हम्म।

तो, क्या हुआ? खैर, बहुत स्पष्ट रूप से, जो हुआ वह यह था कि इस भयानक उथल-पुथल में, एला ने केवल एक वर्ष शासन किया है, और ऐसा नहीं लगता कि वह महल में नशे में धुत होकर राजा रहा हो। जिमरी ने उसे मार डाला है। जिमरी एक सप्ताह तक जीवित रहता है।

अमरी अब राजा है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, हाँ, सेना ने अमरी को ताज पहनाया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने राजा के लिए एक जनरल चाहता हूँ। मैं तिब्नी चाहता हूँ।

और फिर, हम तिब्नी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वह कौन था। हम नहीं जानते कि वह क्यों था; मेरा अनुमान है कि वह दरबार में एक उच्च अधिकारी था।

शायद उसके पुरोहितों से संबंध थे। मुझे नहीं पता। लेकिन फिर से, यह इस देश में हो रही अराजकता की तस्वीर है, जिसने अपनी जड़ों को नकार दिया है, जिसने अपनी धार्मिक नींव को खारिज कर दिया है, और कहा है कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इसे बना लेंगे।

एक बार फिर, हम भजन के बारे में सोचते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका परमेश्वर यहोवा है। जब हम परमेश्वर के मार्गों को अस्वीकार करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर अराजकता फैलती है।

अब, क्या तिब्नी की हत्या उसके अपने लोगों ने की थी, क्या वह युद्ध में पराजित हुआ था, और यह विभाजन कितने समय तक चला, यह हम नहीं जानते। पाठ कहता है कि अमरी ने तिरज़ा में छह साल तक शासन किया। उसके बाद, उसने खुद शेमर की पहाड़ी खरीदी और उसने जो शहर बसाया, उसका नाम सामरिया पड़ा।

सामरिया तट के सामने है और यह एक सुंदर शंक्वाकार पहाड़ी है। शहर इसके शीर्ष पर है, इस चौड़ी घाटी के ठीक सामने जो तट की ओर जाती है और नीचे एक महान अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मिस्र की ओर जाता है। यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसा कि दाऊद ने किया था।

दाऊद ने यहूदा और बिन्यामीन की सीमा पर स्थित यरूशलेम नामक शहर पर कब्ज़ा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। एक अर्थ में वह शहर किसी भी जनजाति का नहीं था। वह दाऊद का था।

इसी तरह, अमरी ने इस पहाड़ी को खरीदकर वहां एक शहर बसाया है। यह अमरी का है। अमरी का साफ कहना है कि इजरायल एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।

अब हमें खुद को बचाने के लिए इस घाटी में छिपने की ज़रूरत नहीं है। अब, हम यहाँ दुनिया का सामना करते हुए बैठ सकते हैं और दुनिया हमें जो कुछ भी दे सकती है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह एक नया दिन है, और अमरी के साथ भी ठीक यही हुआ।

एक बार फिर, हम आम्री के शासन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उसने 11, डेढ़, 12 साल तक शासन किया। उनमें से छह तिरज़ा में और छह सामरिया में हैं।

लेकिन सौ साल बाद, असीरियन इसराइल को अमरी के घराने के नाम से पुकारते हैं। उस समय तक अमरी का राजवंश बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए जाहिर है, वह फिर से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।

लेकिन एक बार फिर, बाइबल उसके शासन को खारिज करती है, और यह कुछ भयावह बात कहती है। श्लोक 26, वह नबात के बेटे यारोबाम के सारे मार्गों पर चला, और उसने इस्राएल से जो पाप करवाए, उनमें उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उनकी मूर्तियों के द्वारा क्रोधित किया। लेकिन श्लोक 25 को देखें।

अमरी ने वही किया जो यहोवा की नज़र में बुरा था और उसने उन सभी से ज़्यादा बुरा किया जो उससे पहले थे। हम्म। इसका क्या मतलब है? हमें नहीं पता।

लेकिन मेरे पास एक अनुमान है, और मैं इसे आपके साथ साझा करूँगा। मेरा अनुमान है कि वह न केवल दुनिया के व्यापार के लिए इज़राइल को खोल रहा है, बल्कि वह इज़राइल को दुनिया के देवताओं के लिए भी खोल रहा है। मुझे संदेह है, यह जानते हुए कि उसके बेटे ने क्या किया, मुझे संदेह है कि अमरी उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, अरे , अरे, स्वर्ग के लिए बहुत सारे रास्ते हैं।

हाँ, हाँ, हमारे प्राचीन पारंपरिक भगवान यहोवा, हाँ, वह एक अच्छा तरीका है। लेकिन ओह, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जानते हैं, दुनिया एक बड़ी जगह है।

इन सभी अन्य धर्मों को देखिए। हमें अधिक समावेशी होना होगा। मुझे आश्चर्य है।

मुझे आश्चर्य है। अब हम अमरी के बेटे, राजा अहाब की ओर मुड़ते हैं - अध्याय 16 की आयत 29।

यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में। हे भगवान। आसा ने इस्राएल के कितने राजा देखे हैं? यारोबाम, नादाब, बाशा, एला, जिम्री, अम्री, अहाब।

आसा के शासनकाल के दौरान सात राजा हुए। इसलिए, मैं फिर से कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आसा का शासनकाल यहूदा के लिए कितना महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि उन 41 वर्षों के दौरान कुछ चीजें तय हो गई थीं जब उत्तर में सब कुछ ढीला हो रहा था।

और इसलिए अब हम उत्तर में हैं, चीजें आखिरकार, उद्धरण, तय हो रही हैं। इज़राइल हमेशा से ही दोनों राज्यों में से अधिक समृद्ध, अधिक समृद्ध, अधिक महानगरीय था। यहूदा यहाँ नीचे की ओर अलग-थलग रहने लगा, जो बेर्शेबा से लेकर यरूशलेम तक फैला हुआ था।

यहूदा की दक्षिणी सीमा पर एदोम और यहूदा के बीच हमेशा थोड़ा बहुत विवाद होता था। लेकिन इस्राएल के पास खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन थी। यह उस महान अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ था।

यह लाल सागर पर अकाबा की खाड़ी से दमिश्क तक जाने वाले दूसरे महान अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ा था। इसलिए, धन, शक्ति, उर्वरता, ये सभी चीजें वहां उपलब्ध थीं। और अब वे अमरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, चीजों को ठीक करना शुरू कर रहे हैं।

अहाब उसका उत्तराधिकारी है। और मानवीय दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी लगती हैं—आयत 30.

उन सभों से अधिक काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। यी . अम्री अपने पूर्वजों से आगे निकल गया।

और अब अहाब पाप में अपने पिता से भी आगे निकल गया। कैसे? श्लोक 31. नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना उसके लिए कोई छोटी बात थी, इसलिए उसने सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी ईज़ेबेल को अपनी पत्नी बना लिया, और जाकर बाल की सेवा और आराधना करने लगा।

अब, अगर मैं अमरी के बारे में सही हूँ, तो अमरी कह रहा है, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है, लेकिन हम इन सभी अन्य को पहचानने जा रहे हैं। अब, अहाब कह रहा है, और मैं बाल की पूजा करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसने कहा, मैं यहोवा और बाल की एक साथ पूजा करने जा रहा हूँ।

उसकी पत्नी इज़ेबेल स्पष्ट रूप से वहाँ नहीं गई थी। मैं किसी यहोवा की पूजा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अपने भगवान बाल की पूजा करने जा रहा हूँ जिसकी मैं हमेशा से पूजा करता आया हूँ।

अब, यह जानना दिलचस्प है कि अहाब ने इज़ेबेल से शादी क्यों की? और बहुत से लोग मानते हैं कि असल में अमरी ने ही यह सब करवाया था। अमरी ने जो कुछ किया, उनमें से एक यह था कि उसने अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। रहूबियाम और यारोबाम के बीच युद्ध हुआ।

आसा और बाशा के बीच युद्ध हुआ था। अब ऐसा नहीं है। इसलिए, ऐसा माना जाता है कि अमरी ने जो कुछ किया, वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करना था।

खैर, आप ऐसा कैसे करते हैं? आप अपने बेटों और बेटियों की शादी अपने पड़ोसी के बेटों और बेटियों से करते हैं। इसलिए, मुझे लगता है, यह संभावना है कि यह केवल अहाब ही नहीं था जिसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इज़ेबेल से शादी करूँगा। मुझे लगता है कि यह अमरी ही था जिसने एथबाल से कहा, अरे, मैं यहाँ तुम लोगों के साथ एक गठबंधन करना चाहता हूँ।

अगर मैं अपने बेटे अहाब की शादी आपकी बेटी इज़ेबेल से कर दूँ तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना संभव है। तो, हम यहाँ क्या देखते हैं? एक बार फिर, हम इस बहाव को देखते हैं। सालों पहले, मैंने इसे देखा था।

मुझे लगता है कि मैंने यह बात आपसे पहले भी कही है। कई साल पहले, मैंने यह छोटा सा सूक्ति-लेख देखा था। विश्वास की हानि कभी-कभी एक धमाका होती है।

यह आमतौर पर एक धीमी रिसाव है। और यही बात हमें इज़राइल में भी मिली है, एक धीमी रिसाव। खैर, हम यहोवा की पूजा करते रहेंगे, लेकिन हम उसकी कुछ मूर्तियाँ भी बनाएंगे।

खैर, हम यहोवा की पूजा करते रहेंगे, लेकिन हम यह भी पहचानेंगे कि पूजा करने के कई अन्य वैध तरीके भी हैं। हाँ, हाँ, हम यहोवा की पूजा करते रहेंगे, लेकिन हम दूसरे ईश्वर की भी पूजा करेंगे। हम इस बेवकूफ यहोवा से इंच-इंच करके छुटकारा पाएँगे।

और इसलिए, मैं तुमसे कहता हूँ, जैसा कि मैं खुद से कहता हूँ, क्या मैं यहोवा की अनन्य आराधना से भटक गया हूँ? क्या मैं उससे दूर होने लगा हूँ? इसे रोको। इसे रोको। यारोबाम के साथ ऐसा नहीं हुआ।

यह बाशा के साथ नहीं हुआ। यह ओमरी के साथ नहीं हुआ। यह अहाब के साथ नहीं हुआ।

वास्तव में, उनमें से प्रत्येक धीरे-धीरे दूर होता गया। एक दिन, आप यह सोचते हुए जागते हैं कि शायद आपको अपने पुराने विश्वास की ज़रूरत है, और आप पाते हैं कि यह चला गया है। यह चला गया है।

ऐसा नहीं है। ओम्री के बेटे अहाब ने उन सभी से ज़्यादा काम किए जो यहोवा की नज़र में बुरे थे। और मानो यह उसके लिए कोई छोटी बात थी, उसने अपनी पत्नी इज़ेबेल को लिया और जाकर बाल की सेवा की और उसकी पूजा की।

तो, हम देखते हैं, यह दुखद नीचे की ओर जाने वाला मार्ग जो अपने सबसे निचले बिंदु पर आता है, अहाब के साथ। और तब एलिय्याह और एलीशा दृश्य में आते हैं। परमेश्वर चुपचाप खड़ा होकर यह नहीं देखेगा कि उसने वाचा में अपने जीवन को किस लिए समर्पित किया था, उसे यूँ ही मिटा दिया गया।

भगवान की स्तुति करो, वह आसानी से हार नहीं मानता। और इसलिए, वह इन लोगों को अंजाम तक पहुँचाता है। मुझे लगता है कि इसका एक संकेत अध्याय 16 की आखिरी आयत में मिलता है।

उसके दिनों में, अहाब के दिनों में, बेतेल के हीएल ने यरीहो का निर्माण किया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अबीराम की कीमत पर इसकी नींव रखी, और अपने सबसे छोटे बेटे सगूब की कीमत पर इसके फाटक बनवाए, यह सब यहोवा के वचन के अनुसार हुआ , जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा था। हम्म, यह किस बारे में है? खैर, आइए वापस जाएं और यहोशू, अध्याय 6, श्लोक 26 को देखें।

यरीहो गिर गया है। यरीहो का क्या महत्व है? ओह, यरीहो वादा किए गए देश का उद्घाटन है। और जब यह गिर गया, श्लोक 26, यहोशू ने उस समय उन पर शपथ ली, यह कहते हुए, यहोवा के सामने शापित हो वह आदमी जो उठकर इस शहर, यरीहो का पुनर्निर्माण करता है।

अपने जेठे बेटे की कीमत पर वह इसकी नींव रखेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की कीमत पर वह इसके द्वार लगाएगा। अब, यह क्या है? एक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भगवान अपने लोगों को यह वादा किया हुआ देश दे रहे हैं। और यहाँ, इस क्षण में, इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है। अगर कोई इसे फिर से बनाना चाहता है, तो वे दीवारों को समर्पित करने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि देंगे।

और वे अपने दूसरे बच्चे की बलि देकर द्वार समर्पित करते हैं। तो, साल बीत गए। वे भूमि पर हैं।

और फिर भी, वे भूमि के मालिक की अवज्ञा कर रहे हैं। यहोशू 6.26. यहोशू 6.26. वे भूमि को उपहार के रूप में रखते हैं। मालिक की ओर से एक उपहार।

लेकिन वास्तव में, अब वे भूमि के मालिक के साथ अच्छे संबंध में नहीं हैं। वे कब तक इस पर कब्ज़ा करते रहेंगे? और यहाँ, अब, जेरिको का पुनर्निर्माण किया गया है। सही मायने में, यह क्षण कहता है, अरे, तुम चेतावनी पर हो।

तुम यह ज़मीन खो सकते हो। यह मैंने तुम्हें दी है। और यह बिना बना शहर इस बात का सबूत है कि मैंने यह ज़मीन तुम्हें दी है।

अब, अब, शहर का पुनर्निर्माण हो चुका है। और यह क्या कहता है? इसका मतलब है कि आप चेतावनी पर हैं। इसलिए, जैसा कि हम अध्याय 13, 14, 15 और 16 में यारोबाम से अहाब और रहूबियाम से आसा तक की इस कहानी को देखते हैं, हम देखते हैं, एक तरफ, यहूदा को इस आदमी आसा द्वारा एक साथ रखा गया था जिसका दिल प्रभु के प्रति पूर्ण था।

यह कोई आदर्श प्रदर्शन नहीं है। उसने सब कुछ ठीक से नहीं किया। और वास्तव में, उसकी कहानी का अंत सुखद नहीं है।

लेकिन फिर भी, वह वास्तव में भगवान को बेचा हुआ है। कोई मूर्ति नहीं, कोई अन्य देवता नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन उत्तर में, नीचे और नीचे और नीचे जब तक हम ये शब्द नहीं पढ़ते जो हमने पढ़े हैं।

वह जाकर बाल की सेवा करने लगा और उसकी पूजा करने लगा। उसने बाल के लिए एक वेदी बनाई, जो उसने सामरिया में बाल के भवन में बनवाई थी। राजधानी शहर में ही बाल के लिए मंदिर बनवाया।

और अहाब ने एक अशेरा, एक प्रजनन देवी बनाई। अहाब ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करने के लिए उससे पहले के सभी राजाओं से ज़्यादा काम किए। तो, यह इस बिंदु पर है।

यहूदा, अच्छा दिख रहा है। इसराइल, बहुत, बहुत बुरा दिख रहा है। आगे क्या होने वाला है? देखते रहिए।

आइए प्रार्थना करें।

हे पिता। हे पिता। हमें वहाँ न जाने दें। हर दिन, हर तरह से हमारी मदद करें, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके अनुग्रह से हमारा हृदय पूरी तरह से आपका है। सिंहासन कक्ष में किसी और चीज़ को न आने दें।

किसी और को परम पवित्र स्थान में प्रवेश न करने दें। हम सब आपके हो जाएँ, बिना किसी प्रतिद्वंदी के, बिना किसी सीमा के। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।