**डॉ. जॉन ओसवाल्ट, किंग्स, सत्र 29, भाग 3**

**2 राजा 22-23, भाग 3**

© 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट

अध्याय 3 की शुरूआती आयतों में मंदिर की जो तस्वीर मिलती है, वह बहुत ही भयावह है। तो, उसने क्या किया? सबसे पहले, उसने यहोवा के मंदिर में मूर्तिपूजक देवताओं के लिए बनी वस्तुओं को हटा दिया। दूसरा, उसने अशेरा खंभे को हटा दिया।

फिर से, यह सहज नहीं है, लेकिन यह मानने के लिए बहुत अच्छे कारण हैं कि यह एक खड़े लिंग का प्रतीक था। वह मंदिर में प्रजनन देवी थी। उसने पुरुष पंथ वेश्याओं को हटा दिया।

अब, यह आम तौर पर माना जाता था कि ये समलैंगिक वेश्याएँ थीं। यह आज राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह सही है। उसने उन महिलाओं को हटा दिया जो कपड़े और लटकन बुन रही थीं।

क्या? अशेरा के लिए। उसने सूर्य के घोड़ों और रथ को हटा दिया, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर था। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था।

उसने मनश्शे की वेदियों को हटा दिया। वाह। अब, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में थोड़ी चिंता है कि यह मंदिर की उस तस्वीर से बहुत मिलती-जुलती है जो यहेजकेल को 20 साल बाद मिली थी।

क्या यह सब सामान वापस रखा गया था? कुछ लोग कहेंगे, नहीं, यह याद रखना है कि उस समय मंदिर कैसा दिखता था, और यह संभव है। लेकिन मैं कहानी की प्रकृति के अनुसार सोचता हूँ कि, हाँ, योशियाह की मृत्यु के बाद वे सभी वापस रखे गए थे। मंदिर के बाहर, उसने देश भर के ऊँचे स्थानों से मूर्तिपूजक पुजारियों को हटा दिया।

उसने टोफेट को हटा दिया, जो संभवतः शहर के दक्षिण में हिन्नोम घाटी में भगवान मोलेक की वेदी के लिए एक उपहासपूर्ण शब्द है, जहाँ लोग अपने बच्चों को जलाते थे। उसने अंततः, अंततः, उन ऊँचे स्थानों को हटा दिया जो सुलैमान ने अपनी पत्नियों के लिए बनाए थे। उन सभी वर्षों में, केमोश, मोलेक के लिए वे मंदिर, वहाँ थे।

योशियाह ने आखिरकार उन्हें जैतून के पहाड़ से हटा दिया। फिर वह उत्तर की ओर आगे बढ़ा। उसने बेतेल में स्थित वेदी को नष्ट कर दिया।

यह, बेशक, उत्तरी राज्य के लिए महान पवित्र स्थान था। उसने इस्राएली पुजारियों को मार डाला। याद रखें कि यारोबाम ने उत्तरी राज्य की शुरुआत में ही ऐसे पुजारी नियुक्त किए थे जो हारून की वंशावली से नहीं थे।

मुझे लगता है कि ये लोग बच गए। उसने उन्हें सिर्फ़ इसलिए हटा दिया क्योंकि वे यहूदा में थे और हारून की वंशावली से थे। ये लोग नहीं थे; उन्हें मार दिया गया, और उनकी हड्डियों को उनकी अपनी वेदियों पर जला दिया गया।

अब, मैं झूठे पुजारियों को मारने की सलाह नहीं देता। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपने जीवन में पाप को बहुत गंभीरता से लें। इसके लिए जगह न बनाएँ।

इसके लिए कोई जगह मत छोड़ो। तो, आप परमेश्वर के प्रति इस तरह की कट्टरपंथी आज्ञाकारिता देखते हैं, यहूदा के इतिहास में किसी भी अन्य राजा की तुलना में, विशेष रूप से इस बिंदु पर, जड़ों की ओर जाने वाला अधिक कट्टरपंथी। दुर्भाग्य से, जैसा कि मैंने कहा है, वह अकेला था।

वह अकेला था। लोगों ने उसे रोका नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। मुझे लगता है कि यह मेरी बढ़ती उम्र या कुछ और है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाऊँ तो मुझे माफ़ करें।

हो सकता है कि कोविड की वजह से हमें फ़ायदा हो, और यह हमारे चर्चों में से बहुत से लोगों को बाहर कर दे, जो हमारी धार्मिक कट्टरता को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं पता। हम देखेंगे। हम देखेंगे।

तो, मैं पूछता हूँ। खैर, सबसे पहले, मैं टिप्पणी करता हूँ। जोशिया उत्तरी क्षेत्र में ये सब कैसे कर पाया? ऐसा इसलिए क्योंकि असीरिया नियंत्रण खो रहा था।

यह असीरियन क्षेत्र था जहाँ उन्होंने बुतपरस्त लोगों को फिर से बसाया था, और हिजकिय्याह वहाँ उन्हें एक महान फसह के लिए यरूशलेम आने के लिए निमंत्रण भेज सकता था, लेकिन वह वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब असीरिया ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया है, और योशियाह वहाँ जाकर आखिरकार इसके बारे में कुछ कर सकता है। यहाँ दूसरी बात है जो बाइबिल के अध्ययन से संबंधित है।

यह सब 300 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। मेरा अनुमान है कि जेरोबाम वेदी के किनारे पर खड़ा था, जब महायाजक बलि चढ़ा रहे थे, और यहूदा से एक भविष्यवक्ता आया और उसने कहा, एक दिन, योशियाह नाम का एक व्यक्ति इस वेदी पर मृतकों की हड्डियों को जलाएगा। अब, मैं किसी के हाथ उठाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भविष्यसूचक भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि ईश्वर किसी को 300 साल पहले कुछ खास कहने के लिए प्रेरित कर सकता है? फिर से, मुझे यह कहते हुए खेद है कि पुराने नियम के अधिकांश विद्वान ऐसा नहीं करते हैं, और वे कहते हैं कि यह सब ईश्वर का था यह दिखाने की कोशिश करने के लिए तथ्य के बाद बनाया गया था।

बेशक, यह ईश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन कोई चाहता था कि हम सोचें कि यह ईश्वर की ओर से था। फिर से, कम से कम एक पुराने नियम का विद्यार्थी है जो कहता है, नहीं, जिस ईश्वर की मैं सेवा करता हूँ वह भविष्य जानता है। जिस ईश्वर की मैं सेवा करता हूँ वह भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम है जब यह उसके अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने दूँ, एक और विचार। अगर, वास्तव में, योशियाह के सुधारों ने लोगों के दिलों को नहीं बदला, तो यह किसी भी तरह से किस काम का था? यह किस बारे में था? और मेरा मानना है कि यह इसी बारे में था। निर्वासन आ रहा था जब तक कि देश में कोई क्रांतिकारी पुनरुत्थान न हो।

निर्वासन आ रहा था। यदि योशियाह नहीं होता, तो परिणाम क्या होते? क्योंकि आप देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि योशियाह ने देश में बचे हुए लोगों के विश्वास की पुष्टि की - जो लोग मनश्शे और अम्मोन के पापों के कारण आहें भर रहे थे और कराह रहे थे।

और अब वे कहते हैं, हाँ, हाँ, भगवान ने 300 साल पुराना वादा निभाया। हाँ, भगवान के लिए जीना संभव है। हाँ, बाकी सब के बीच साहसी बने रहना संभव है।

दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उनके हृदयों को आगे आने वाली घटनाओं के लिए तैयार कर रहा था। और इसलिए लोग थे। अब फिर से, आपको इस बारे में सोचना होगा।

उस भयानक अंतिम घेराबंदी में, ढाई साल तक, कोई भी अंदर नहीं गया, कोई भी बाहर नहीं गया, कोई भी भोजन नहीं आया। उस भयानक अंतिम घेराबंदी में, कई धर्मी लोग मारे गए। और जब अंततः शहर गिर गया, और सभी नेतृत्व को बंदी बना लिया गया, तो कई धर्मी लोग पकड़े गए।

बेहतर होगा कि आप उस दिन पर बहुत दृढ़ विश्वास रखें अन्यथा आप हार मान लेंगे। आप डूब जाएँगे। इसलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि, वास्तव में, जैसे परमेश्वर ने उन्हें हिजकिय्याह दिया ताकि यहूदा अश्शूर के हमले से बच जाए और परमेश्वर के वचन को और अधिक पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कुछ और वर्ष हों।

उसी तरह, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने लोगों को यह कहने के लिए तैयार करने के लिए एक योशियाह प्रदान किया, हाँ, मैं खड़ा रहूँगा चाहे कुछ भी हो। मैं विश्वास करने जा रहा हूँ चाहे इस प्रक्रिया में मेरी मृत्यु ही क्यों न हो। और इसलिए ऐसे लोग थे, जो निर्वासन के समय, अपने वस्त्रों के अंदर एक यशायाह स्क्रॉल रखते थे, अपने वस्त्रों के अंदर एक यिर्मयाह स्क्रॉल रखते थे।

हम मंदिर को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ ले जा सकते हैं। और इसलिए, पहले से कहीं ज़्यादा, वे पुस्तक के लोग बन जाते हैं। मुझे लगता है कि यह योशिया का परिणाम है।

मैं प्रार्थना करता हूँ।

पिता, आपका धन्यवाद। आपकी अच्छाई और कृपा के लिए धन्यवाद।

हज़ारों सालों से आपके अविश्वसनीय धैर्य के लिए धन्यवाद। और अब जब हम अपने देश को देखते हैं, तो हम आपसे पुकारते हैं, हे ईश्वर, दया करो। अभी भी दया करो।

हम भविष्य नहीं देख सकते। हम नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। हम ऐसे रुझान देखते हैं जो 20 साल पहले की हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था में दरारें देखते हैं और हमें आश्चर्य होता है। मैंने यह मान लिया था कि हाँ, जिस अमेरिका को मैं बचपन से जानता हूँ, वह कायम रहेगा, जीवित रहेगा। अब मैं इस बारे में इतना आश्वस्त नहीं हूँ।

लेकिन हे प्रभु, आप तो शाश्वत हैं। आप तो सदा-सर्वदा हैं। आपकी कृपा अनंत है।

आपकी शक्ति असीम है। धन्यवाद। हे प्रभु, हमें खड़े होने में मदद करें और खड़े होने के लिए सब कुछ करें।

और आप हमारे साथ, हमारे ज़रिए, हमारे लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें न सिर्फ़ आपकी प्रतिभाओं को अपने अंदर लेने और उन्हें खुद पर खर्च करने में सक्षम बनाएँ, बल्कि आपकी प्रतिभाओं को लेकर उन्हें खोई हुई दुनिया को दें। आपके नाम में, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।