**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 28, भाग 1**

**2 राजा 20-21, भाग 1**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

मैं आपको हिजकिय्याह से संबंधित चार अध्यायों की अजीब व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। अब, आज अधिकांश विद्वान तर्क देते हैं कि हिजकिय्याह की यह कहानी राजाओं की मूल कहानी है, और यशायाह ने इसकी नकल की और इसमें कुछ बदलाव किए। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल 180 डिग्री अलग है।

मुझे लगता है, वास्तव में, किंग्स की पुस्तक के लेखक-संपादक ने जो किया है वह यह है कि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से जानकारी ली है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने एलिजा-एलीशा की कहानियों को निकाला और उन्हें अपनी पुस्तक में शामिल किया। मुझे लगता है कि उन्होंने इन अध्यायों के साथ भी यही किया है।

मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह मैंने इसका उल्लेख किया था, इसका एक कारण यह है कि यशायाह ने 26 बार इस्राएल के पवित्र का प्रयोग किया है। राजा ने इन अध्यायों में इसका एक बार प्रयोग किया है। दूसरा कारण, तथा अधिक गंभीर, यह है कि लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि अध्याय कालानुक्रमिक क्रम से बाहर हैं।

यानी अध्याय 18 और 19 का संबंध वर्ष 701 से है, वह तिथि जब सेनचेरिब यरूशलेम पर आक्रमण करने आया था। और यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन लगभग निश्चित रूप से अध्याय 20, विशेष रूप से, शायद 712 ईसा पूर्व के आसपास आता है।

मैं इसके सभी कारणों पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत अच्छे कारण हैं। इसलिए, किसी न किसी कारण से, इस पहले की घटना को बाद में पुस्तक के कालक्रम में शामिल किया गया। अब, क्या हो रहा है? 701 में, हम देखते हैं कि हिजकिय्याह परमेश्वर की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।

जबकि पहले के अनुभव में, शायद 12 साल पहले, हिजकिय्याह परमेश्वर की महिमा करने में विफल रहा। तो, वास्तव में, अपने जीवनकाल में, हिजकिय्याह ने आगे बढ़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। तो कोई भी उस आदेश को क्यों बदलेगा और हिजकिय्याह को बुरा क्यों दिखाएगा? जब वह वास्तव में, अपने जीवनकाल में, अच्छा दिखता है।

क्या हो रहा है? किंग्स के संपादक के लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें हिजकिय्याह के जीवन के कालानुक्रमिक क्रम को उलट देना चाहिए था। लेकिन यशायाह ने ऐसा क्यों किया, इसका एक बहुत अच्छा कारण है।

यह सामग्री यशायाह 38 और 39 में है। ठीक पहले, अंदाज़ा लगाइए, अध्याय 40 में। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? हिजकिय्याह ने वह बात प्रदर्शित की है जो 7 से लेकर आगे के सभी अध्यायों में बताई गई है।

भगवान पर भरोसा किया जा सकता है। ओह, ठीक है तो। तो, हिजकिय्याह वह बच्चा है जिसका वादा अध्याय 9 में किया गया था और फिर अध्याय 11 में आगे बढ़ाया गया।

हिजकिय्याह ही मसीहा है। अब, फिर यशायाह ने इस पहले के अनुभव को कहानी में बाद में क्यों रखा? हिजकिय्याह मसीहा नहीं है। हमें यह जानने के लिए आगे देखना होगा कि मसीहा कौन है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना परिपूर्ण है। कोई भी इंसान दुनिया को नहीं बचा सकता। यही तो हो रहा है।

इसलिए, मैं कहता हूँ कि यशायाह में उनके कालक्रम का पुनर्क्रमण बिल्कुल सही है। यहाँ भी यह सही है। इसलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि संपादक ने यह सामग्री यशायाह से ही ली है।

उन्होंने कहा कि मूर्तिपूजा, विश्वास और सेवा के बारे में मेरी बात के लिए यह बहुत उपयोगी है। उन्होंने इसे पूरी तरह से निकाल कर रख दिया है और इसमें कोई पुनर्गठन नहीं किया है।

मुझे लगता है कि यही हो रहा है। तो, यहाँ हम कहानी पाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मरने वाले हो।

आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत स्पष्ट। मुझे लगता है कि यह अपनी स्पष्टवादिता में बहुत प्रभावशाली है।

और मुझे आश्चर्य है कि भगवान ऐसा क्यों करता है। अपना घर व्यवस्थित करो। तुम मरने वाले हो।

तुम ठीक नहीं हो पाओगे। आखिर किससे? सच कहूँ तो, मैं सोचता हूँ और यह शुद्ध अटकलें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह हिजकिय्याह को निराशा की उस स्थिति में पहुँचाने के लिए है।

भगवान अक्सर हमारे साथ ऐसा करते हैं। भगवान अक्सर हमें वास्तविकता के सामने लाते हैं। ठीक इसी तरह ताकि हम पहचान सकें कि मुझमें कोई आशा नहीं है।

मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उम्मीद है, तो वह भगवान में है।

खैर, असल में, यही तो करने लायक बात है। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ी मदद से, मुझे लगता है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ। मैं थोड़ी और कोशिश करूँगा।

हाँ, हम इस काम को अंजाम तक पहुँचाएँगे। खैर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, बेहतर है कि ईंट की दीवार के सामने आकर कहें, हे भगवान।

जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करते, जब तक आप यहाँ कुछ नहीं करते, हम निराश हैं। मुझे लगता है कि यही हो रहा है। अब, मैंने पिछले कई सालों में यह बात कई बार कही है।

ईश्वर का पैगम्बर होना बहुत मुश्किल था। आप जानते हैं, उसे बताइए कि वह मरने वाला है। ठीक है, आप मरने वाले हैं।

हिजकिय्याह। अलविदा। अंतिम संस्कार में मिलते हैं।

वह अभी घर के सामने के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि भगवान उसके पास आए और कहा, वापस अंदर जाओ और उसे बताओ कि उसके पास 15 साल और बचे हैं। भगवान, मैं बेवकूफ़ की तरह दिखूँगा। मैंने अभी-अभी कहा था कि वह मरने वाला है।

आप किसके लिए काम कर रहे हैं? हाँ, सर। और इसलिए, वह वापस चला जाता है। अब, फिर से, मैं इस बारे में सेमिनरी के छात्रों से बात करना पसंद करता हूँ।

भगवान आपकी प्रतिष्ठा बनाने के लिए नहीं हैं। भगवान आपको अच्छा दिखाने के लिए नहीं हैं। भगवान ने आपको अपनी आवाज़ बनने, अपना वचन बोलने और आपके साथ बहुत ईमानदार होने के लिए चुना है जैसा कि हमने इन दुखद असफलताओं को देखा है।

पिछले कुछ हफ़्तों और महीनों में नेताओं के बीच। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि उनकी सफलता ने उन्हें नुकसान पहुँचाया। हर कोई मुझसे प्यार करता है।

मैं कटी हुई रोटी के बाद सबसे बड़ी चीज़ हूँ। हिजकिय्याह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, भगवान। अगर आप यहाँ कुछ नहीं करते हैं, तो यह खत्म हो जाएगा।

उसने अपना चेहरा दीवार की ओर किया और प्रभु से प्रार्थना की। हे प्रभु, याद रखना। और यह वही है जो हमने भजन में गाया है।

बहुत ही प्यारा, प्यारा कथन। मैं तुम्हारे चलने से पहले ही चल चुका हूँ। मैंने अपना जीवन तुम्हारे साथ वफ़ादारी से जिया है।

और एक सच्चे दिल से। और जो तुम्हारी नज़र में अच्छा है, वही किया है। मैंने इस बारे में तुमसे पहले भी थोड़ी बात की है।

मुझे याद है कि किंग जेम्स में मेरे जीवन के इस मोड़ पर ख़तरनाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मुझे याद है कि ओल्ड टेस्टामेंट में परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल 52 बार किया गया है। एनआईवी में इसका इस्तेमाल 21 बार किया गया है।

क्या हिब्रू बदल गई है? नहीं। अंग्रेजी बदल गई है। शब्द है संपूर्ण हृदय।

संपूर्ण। संपूर्ण। यह नहीं है, यही कारण है कि हमने परिपूर्ण के अर्थ को सीमित कर दिया है।

यह एक बेहतरीन हीरा है। बिल्कुल बेदाग। इसलिए, मेरा दिल भी एकदम सही है।

तुम घमंडी झूठे हो। तुम्हारा मतलब अपने व्यक्तित्व से है। और याद रखो, दिल का मतलब यही है।

जहाँ आप सोचते हैं, जहाँ आप महसूस करते हैं, जहाँ आप निर्णय लेते हैं, अपने अस्तित्व के मूल में, आप दोषहीन हैं। मुझे आराम करने दो।

नहीं, बाइबल ऐसी बात नहीं कर रही है। बाइबल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही है जो पूरी तरह से परमेश्वर का है।

कोई अगर, कोई और, कोई मगर नहीं। मुझे रूपक पसंद हैं। पूरी तरह से या पूरी तरह से।

बिलकुल। इसीलिए मुझे NIV पसंद नहीं है जब वह पूरे दिल से भक्ति की बात कहता है। अगर आप जानते हैं कि हिब्रू किस बारे में बात कर रहा है, तो यह गलत अनुवाद नहीं है।

लेकिन यह मेरे अस्तित्व के मूल की भावना को कमजोर करता है। हिजकिय्याह कहता है।

यह पूरी तरह से आपका है। इसका हिस्सा नहीं है। इसका आधा भी नहीं है।

इसका तीन-चौथाई हिस्सा नहीं। इसका सात- आठवां हिस्सा नहीं। पूरा का पूरा।

अब मैं आज रात आपको यह बताने आया हूँ। मेरे दिल में करेन के लिए एक आदर्श भावना है; मैं पूरी तरह से उसका हूँ।

बेचारी, वह मेरे साथ फंस गई है। क्या मैं एक आदर्श पति हूँ? मुझे खेद है, नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ।

वह इन 59 सालों से बहुत मेहनत से काम कर रही है। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह से उसका है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं।

आप और मैं। हममें से हर एक के पास एक परिपूर्ण हृदय हो सकता है। अब, आरोप लगाने वाला। आरोप लगाने वाला आएगा और कहेगा, अच्छा, इस बारे में क्या? उस बारे में क्या? दूसरी चीज़ के बारे में क्या? ओह, कभी-कभी वह सही होता है।

और हमें इससे निपटना होगा। लेकिन मुझे इस सप्ताहांत मौका मिला। डेविड ने मेरी बात सुनी।

यह कहना कि भगवान के साथ मेरा चलना है। उसके साथ दलदल के पास बैठना। और वह मछली पकड़ने की छड़ी के साथ।

अब, लगभग 60 वर्षों से। और हर बार। भगवान को एक टुकड़ा मिलता है और वह उसे खींच लेता है।

और वह कहता है, जॉन, वह क्या है? और मैं कहता हूँ . मुझे खोजो. वह कहता है कि यह एक मरी हुई बिल्ली की तरह दिखता है. इसकी गंध भी बिल्ली जैसी है. क्या मैं इससे छुटकारा पा सकता हूँ? हाँ, प्रभु. मुझे नहीं पता था कि यह वहाँ है.

ले लो। अब, मैं सोचता रहता हूँ कि वह दलदल की तह तक पहुँच जाएगा। लेकिन वह अभी तक नहीं पहुँचा है।

लेकिन क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा दिल उसका है। अगर वहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

मैं चाहता हूँ कि वह इसे खोदकर निकाल ले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब वह इसे खोदकर निकाल लेगा तो मेरा दिल और भी ज़्यादा सही हो जाएगा।

या फिर खुदाई से पहले यह कम परिपूर्ण था? परिपूर्णता का मतलब है संपूर्णता। संपूर्ण समर्पण।

प्रतिबद्धता. समर्पण. पवित्रीकरण.

सब उसका। सब उसका। और स्पष्ट रूप से।

हिजकिय्याह झूठ नहीं बोल रहा था। परमेश्वर ने कहा। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है।

और मैंने तुम्हारे आँसू देखे हैं। मैं तुम्हें चंगा करूँगा। अब से तीसरे दिन, तुम यहोवा के मन्दिर में जाओगे।

मैं आपकी ज़िंदगी में 15 साल और जोड़ दूंगा। अब इसे समझिए। यह उन चाबियों में से एक है जो हमें कालक्रम से मिली हैं।

कालानुक्रमिक क्रम। और मैं तुम्हें और इस शहर को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाऊँगा। ओह, वह पहले ही यह कर चुका है।

यदि कालानुक्रमिक क्रम सही है। यदि मैंने जो सुझाव दिया है वह सही है। तो, वास्तव में, यह एक भविष्यवाणी है।

और बहुत संभव है। यह हिजकिय्याह के विश्वास का आधार था। वह लोगों से कह सकता था।

नहीं, हमें आत्मसमर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझसे वादा किया है। वह हमें छुड़ाएगा।

और रब्बी कहता है, हिजकिय्याह की बात मत सुनो, जो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें बचाएगा क्योंकि वह नहीं बचा सकता। तो, किसी भी हालत में, परमेश्वर उसकी बात सुनता है।

अरे भाईयों और बहनों। काश आप और मैं अपने जीवन के अंत में ये शब्द बोल पाते।

मैं तुम्हारे सामने एक सच्चे दिल से ईमानदारी से चला हूँ। और मैंने वही किया है जो तुम्हारी नज़र में अच्छा है। तुम अपनी क़ब्र पर यह कैसे लिखवाना चाहोगे? और भगवान कहते हैं कि तुम सही हो।

बेहतरीन प्रदर्शन। नहीं। हमें हमेशा इस बात को सीधा रखना होगा।

जब तक हम मनुष्य हैं, हमारा प्रदर्शन त्रुटिपूर्ण रहेगा, और हम भी, जिन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी और उसका प्रचार किया है, त्रुटिपूर्ण रहेंगे।

कभी-कभी उस समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती। खैर, चूँकि मेरा दिल सही है। इसलिए, मेरा प्रदर्शन भी सही होना चाहिए।

आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। ओह। पवित्रता में वृद्धि।

मुझे अपने प्रदर्शन में सुधार करने की ज़रूरत है और यह समझने की कोशिश करनी है कि पवित्र आत्मा मुझे और अधिक सीधा चलने में कैसे मदद कर सकती है। हाँ, हाँ, हाँ।

लेकिन एक हृदय जो पवित्र है, वह पवित्र है। मेरे अन्दर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करो। दाऊद ने पुकारा।

हाँ, बिल्कुल साफ़, शुद्ध।

सब उसके. तो. में.

राजा. हिजकिय्याह यशायाह में एक चिन्ह का अनुरोध करता है।

हमारे पास अनुरोध रिपोर्ट नहीं है। यह तो बस भगवान देता है।   
  
अब, क्या किंग्स के लेखक ने इसे डाला है? मुझे लगता है कि हाँ। अगर यहाँ कोई साइन आता है। यह कहाँ से आया? खैर, जैसा कि एक आदमी ने इसके लिए कहा था।

आपको क्या लगता है कि भगवान ने उसे एक चिन्ह क्यों दिया? और हिजकिय्याह ने एक चिन्ह क्यों माँगा? आपको क्या लगता है? हाँ, हाँ। हाँ।

नहीं, चाहे आप सबने सुना हो या नहीं, लेकिन यशायाह ने राजा आहाज को चुनौती दी कि वह अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कोई चिन्ह मांगे। और उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह यह जानना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसकी मदद कर सकता है।

यहाँ, उसका बेटा हिजकिय्याह। एक चिन्ह माँगने को तैयार है। वह अपने विश्वास को मज़बूत करने के लिए तैयार है।

वह यह विश्वास करने की हिम्मत रखता है कि भगवान वाकई ऐसा करेंगे। लेकिन वह इस प्रक्रिया में अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता है। हाँ, मुझे लगता है कि यही हो रहा है।

तो यह चिन्ह क्यों? ऐसा लगता है कि भाषा को ठीक से समझना थोड़ा कठिन है। क्या कहा जा रहा है? लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्यघड़ी सीढ़ियों का एक सेट था, इसलिए सुबह में।

छाया इस तरफ है। और जैसे-जैसे सूरज ऊपर आता है। दोपहर में सूरज वहाँ होता है।

तो, वह कहता है, क्या मैं छाया को नीचे ले जाऊँ? तेज़ी से? नहीं, यह बहुत आसान है। चलो इसे वापस ऊपर ले चलते हैं। अब, लोग सदियों से इस बारे में बहस करते रहे हैं।

जब लोगों को लगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, उसने पृथ्वी को पीछे की ओर घुमाया। माफ़ कीजिए, जब लोगों को लगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।

मैं अभी भी सही समझ रहा हूँ। ठीक है, उसने सूरज को पीछे की ओर मोड़ दिया। अच्छा।

कुछ ब्रह्माण्ड संबंधी भौतिकी है जिसने हमारे मन में कुछ सवाल खड़े किए हैं। कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे छाया गतिमान हुई।

लेकिन छाया हिली। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि चाहे आप इसे ऑप्टिकल भ्रम कहें या कुछ और।

मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी का घूमना रुक गया है और वह थोड़ा पीछे चली गई है। यह देखना मजेदार होगा। लेकिन शायद थोड़ा उथल-पुथल हो।

तो, इसका क्या महत्व है? संकेत। पीछे की ओर जाना।

पीछे की ओर जाने वाली छाया के बारे में। जो लोग अपनी शक्ति को उन लोगों को दिखाते हैं जिनके पास एक निर्दोष हृदय है। हाँ, स्पष्ट रूप से, परमेश्वर अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखा रहा है। समय के पूरे मुद्दे के बारे में क्या? मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि समय हमारे परमेश्वर के हाथों में है। हमारा समय आपके हाथों में है।

इसमें एक जगह बाइबल लिखी है, और मुझे लगता है कि यह उसी तरह की बात है। अगर मैं आपको 15 साल आगे की बात बता सकता हूँ, तो इसका सबूत यह है कि अगर मैं चाहूँ तो 15 साल पीछे भी जा सकता हूँ। सारा समय मेरे हाथ में है।