**डॉ. डैनियल के. डार्को, लूका का सुसमाचार, सत्र 4,
शिशु कथा, भाग 2, जन्म कथा, यूहन्ना और यीशु, लूका 1:57-80**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को और लूका के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4 है, शिशु कथा, भाग 2, जन्म कथाएँ, यूहन्ना और यीशु, लूका 1:57-80।

लूका के सुसमाचार पर बिब्लिका ई-लर्निंग श्रृंखला में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है।

पिछले तीन व्याख्यानों में, हमने इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें देखीं। पहले दो व्याख्यान वास्तव में पृष्ठभूमि सामग्री, पहले भाग में लेखकत्व प्राप्तकर्ताओं के मुद्दे पर विचार करते हैं, और दूसरा भाग साहित्यिक कलात्मकता पर विचार करता है। तीसरे व्याख्यान श्रृंखला में, जो इस से ठीक पहले है, हमने शिशु कथाओं पर विचार करना शुरू किया।

यीशु मसीह की घोषणा और जन्म के बारे में लूका का विवरण। मैंने लूका और मत्ती के कार्यों के बीच कुछ तुलनाएँ कीं, क्योंकि वास्तव में, वे दो ही सुसमाचार हैं जो शिशु कथा में बहुत रुचि रखते हैं। जैसा कि मैंने उस व्याख्यान में उल्लेख किया था, वे दोनों अपने सुसमाचार के पहले दो अध्याय शिशु कथा को समर्पित करते हैं।

हम कुछ चीजों पर गौर करते हैं, और उस विशेष व्याख्यान के अंत में, हम एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य देखते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आया, जहाँ एक महिला जो गर्भवती है, दूसरे को बिलकुल भी पता नहीं है, दूसरे से मिलने जाती है और दूसरी जो छह महीने की गर्भवती है, उसे कुछ अनुभव होने लगते हैं और यह अनुभव बहुत नाटकीय प्रतिक्रिया के साथ बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थों के साथ होता है कि यह आदान-प्रदान मैरी और एलिजाबेथ के बीच एक विस्तृत धार्मिक आदान-प्रदान बन जाता है जब वह यहूदिया के पहाड़ी देशों में अपने रिश्तेदार से मिलने जाती है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब, इस चौथे व्याख्यान में, हम इन दो प्रमुख हस्तियों, अर्थात् जॉन द बैपटिस्ट और जीसस क्राइस्ट के जन्म को देखते हैं।

हम उनके जन्म के आस-पास की परिस्थितियों और इन दो प्रमुख व्यक्तियों के जन्म को दुनिया कैसे स्वीकार करती है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, इस पर और अधिक गौर करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, इस श्रृंखला के आरंभिक भाग में, मैंने जॉन बैपटिस्ट की भूमिका और इस तथ्य का उल्लेख किया था कि हिब्रू परंपरा में, यह उम्मीद की जाती थी कि मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कि एलिय्याह जैसा भविष्यवक्ता न आए, और यह एलिय्याह जैसा भविष्यवक्ता, यदि आप चाहें तो, मसीहा के आने का मार्ग तैयार करने वाला अग्रदूत होगा। ल्यूक के वृत्तांत में जॉन को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाएगा।

जैसा कि हम यीशु के जन्म की कहानियों को देखने से पहले उनके जन्म की कहानियों को देखते हैं, कृपया इस बात पर ध्यान दें कि लूका कहानी को कैसे बताता है। वह इन अलग-अलग पात्रों पर जो ज़ोर देता है, वह जो प्रतिध्वनियाँ लाता है, वह पवित्र आत्मा के कार्य से संबंधित है, क्योंकि यह भविष्यवाणी की परंपरा और यहाँ तक कि स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी की भूमिका से संबंधित है। तो , आइए अध्याय 1, श्लोक 57 से 80 को देखें।

पाठ के इस भाग में, हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यह जन्म अनुभव जिसे हम देखने जा रहे हैं, अर्थात् जॉन द बैपटिस्ट का जन्म अनुभव, वास्तव में ऐसा कुछ है जो पड़ोस के बहुत से लोगों को शामिल करने वाला है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों के साथ साझा किया है जो मेरे साथ मेरे गृह देश घाना की यात्रा करते हैं, कि सामूहिक संस्कृतियों में से एक चीज यह है कि हर कोई हर किसी के व्यवसाय में शामिल होता है। तो, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एलिजाबेथ गर्भवती है, लेकिन गर्भवती होने से पहले, वह और उसका पति, उसका पति एक पुजारी है, संस्कृति में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

कल्पना कीजिए कि मित्र और रिश्तेदार इन लोगों को एक चेतावनी के साथ काफी अच्छे लोग के रूप में जानते हैं, और वह यह है कि एलिजाबेथ बांझ थी, जो या तो निंदा की भावना को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि शायद उसने कुछ गलत किया है, या उनके मामले में, ल्यूक स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वे धर्मी हैं, वे निर्दोष हैं, उन्हें भूत की सजा भुगतने के लिए दोषी ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी, समुदाय काफी शामिल है। वे यहाँ क्या हो रहा है, इसमें बहुत रुचि रखते हैं।

इसलिए, श्लोक 57 में, मैंने लूका अध्याय 1 से पढ़ा। अब, एलिज़ाबेथ के जन्म का समय आ गया, और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सुना कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, और वे उसके साथ आनन्दित हुए। और आठवें दिन, वे बच्चे का खतना करने आए, और वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर्याह रखना चाहते थे। लेकिन उसकी माँ ने उत्तर दिया, नहीं , उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा।

उन्होंने उससे कहा, “ तेरे कुटुम्बियों में किसी का यह नाम नहीं है।” तब उन्होंने उसके पिता से संकेतों में पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है। तब उसने एक लिखित पट्टिका माँगकर उस पर लिख दिया, “उसका नाम यूहन्ना है।”

और वे सभी आश्चर्यचकित थे, जाहिर है, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था। और तुरंत, उसका मुंह खुल गया, और उसकी जीभ ढीली हो गई। और वह बोला, भगवान को धन्यवाद।

और उनके सब पड़ोसियों पर भय छा गया। और ये सब बातें यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गईं। और सब सुननेवालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, तो यह बालक कैसा होगा? क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था।

यह एक दिलचस्प परिदृश्य है, लेकिन आइए रिश्तेदारों की दिलचस्पी और इसका हिस्सा बनने के पूरे विचार पर वापस आते हैं। यदि आप सामूहिक संस्कृति से नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं, मेरा मतलब है, अगर मेरे पड़ोसी की पत्नी गर्भवती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तो मेरा क्या काम? मेरा मतलब है, उसे बस अस्पताल ले जाना है। और ऐसा ही होना चाहिए।

नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। सामूहिक संस्कृतियों में, पुरुष और महिलाएँ, हर कोई शामिल होता है। वह जन्म देने जा रही है, और वह घर पर ही जन्म देने जा रही है।

कुछ महिलाएँ हैं जो घर पर ही प्रसव कराने में उसकी मदद कर सकती हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अफ़्रीकी देशों, लैटिन अमेरिकी देशों और बहुत से एशियाई देशों में अभी भी यही प्रथा है। तो, इस स्थिति में एलिज़ाबेथ की कल्पना करें।

और इससे भी बुरी बात यह है कि जब बच्चे का नाम रखने की बात आई, तो उसे सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि वह अपने पति से कुछ सुन पाती, और इससे पहले कि वह अपनी बात कह पाती, समाज तय करना चाहता है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए।

यह सांस्कृतिक भागीदारी महत्वपूर्ण है यदि आपकी संस्कृति सामूहिक संस्कृति की नहीं है। सामूहिक समुदाय एक साथ काम करते हैं। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं।

जॉन लाभार्थी होने जा रहा है, और जॉन के माता-पिता इस तथ्य का आनंद लेंगे कि उनका पूरा समुदाय उनकी खुशी मनाएगा। जब नामकरण की बात आई, और एलिजाबेथ ने पूछा कि उसका नाम जॉन रखा जाए, तो हमें बताया गया कि बाकी समाज या पड़ोसी इस बात से बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह एक अच्छा नाम है। उन्होंने कारण बताया कि उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नाम जॉन हो।

तो फिर आपने उसे जॉन नाम क्यों दिया? वास्तव में, जॉन एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ विद्वानों ने यह समझाया है कि इस शब्द का अनुवाद किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिस पर कानून का पक्ष है। लेकिन परिवार में किसी का भी यह नाम नहीं था। यदि आप यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, तो मुझे आपको यह बताने के लिए थोड़ा रुकना और विषयांतर करना पड़ सकता है कि प्राचीन दुनिया की संस्कृति में यह कैसे काम करता है।

लोगों का नाम उनके परिवार के कुछ खास लोगों के नाम पर रखा जाता है, खास तौर पर कुलीन लोगों के नाम पर। जहां पिता बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वहां कभी-कभी आदर्श होता है, खास तौर पर पहले बच्चे का नाम पिता के नाम पर रखना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि बच्चे का नाम पिता के नाम पर ही रखा जाए।

बच्चे को ऐसे नाम दिए जाएँगे जो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या बच्चे का नाम लोगों की भाषा से लिया जाएगा जो व्यक्ति की गर्भावस्था और जन्म के आसपास की घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देता है। जॉन के मामले में, पड़ोसियों ने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उन्होंने बच्चे को जन्म देने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। एक पुजारी पिता होने का दूसरा कारण जकर्याह को नाम के रूप में चुनने के लिए स्वाभाविक कार्यवाही प्रदान करता है।

लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। नाम जॉन था। और जब एलिज़ाबेथ ने यह बात उठाई, तो जकर्याह ने एक पटिया माँगी क्योंकि वह बोल नहीं सकता था।

और उसने बिल्कुल वही नाम लिखा। और ल्यूक हमें बताता है कि आस-पास के लोग आश्चर्यचकित थे। ल्यूक हमें जो संकेत देने की कोशिश कर रहा था वह यह था कि रहस्य में दोनों के बीच नाम क्या होगा इस पर चर्चा करने के लिए किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई थी।

लूका हमें यह आभास देने की कोशिश करता है कि एलिजाबेथ को वह नहीं पता जो जकर्याह को पता है। फिर भी एलिजाबेथ द्वारा सुझाया गया नाम पूरी तरह से आदर्श से अलग था, और यह वह नाम है जिसे जकर्याह स्वयं भी सामने लाएगा और लिखेगा। अब, हम पाठकों के लिए, हम भी कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते।

हम यह भी जानते थे कि यह वही नाम है जो स्वर्गदूत ने जकर्याह को दिया था। इसलिए, ऐसा नहीं था कि जकर्याह ने अपनी पत्नी से कोई नाम बनवाया और फिर कहा, ओह, मेरी पत्नी ने यह नाम बनाया है। यह एक अच्छा नाम होना चाहिए।

तो, मुझे अपनी पत्नी की बात की पुष्टि करने दीजिए। नहीं, लूका चाहता है कि हम यह जानें कि इस बच्चे का नाम क्या होगा, इस बारे में कई गवाह हैं। जकर्याह और एलिजाबेथ ने पुष्टि की कि उसका नाम जॉन रखा जाएगा।

और फिर हमें यह पूछना पड़ता है कि क्या रहस्य में दोनों के बीच इस बात पर चर्चा करने के लिए कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि नाम क्या होगा। लूका हमें यह धारणा देने की भी कोशिश करता है कि एलिजाबेथ को वह नहीं पता जो जकर्याह को पता है। फिर भी एलिजाबेथ द्वारा सुझाया गया नाम पूरी तरह से मानक से अलग था, और यह वह नाम है जिसे जकर्याह द्वारा स्वयं लाया और लिखा जाने वाला है।

अब, हम पाठकों के लिए, हम भी कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते। हम यह भी जानते थे कि यह वही नाम है जो स्वर्गदूत ने जकर्याह को दिया था। इसलिए, ऐसा नहीं था कि जकर्याह ने अपनी पत्नी से कोई नाम बनवाया और फिर कहा, ओह, मेरी पत्नी ने यह नाम बनाया है।

यह एक अच्छा नाम होना चाहिए। तो, मुझे अपनी पत्नी की बात की पुष्टि करने दें। नहीं, ल्यूक हमें यह बताना चाहता है कि इस बच्चे का नाम क्या होगा, इस बारे में कई गवाह हैं।

जकर्याह और एलिज़ाबेथ ने पुष्टि की कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और फिर हमें बताया गया कि अचानक जकर्याह को बोलने की क्षमता मिल गई। वह अब गूंगा नहीं रहा।

और जैसे ही बच्चे का नाम रखा गया और उसे दिए गए भविष्यसूचक वादों के ये सभी भाग पूरे हुए, उसने बोलना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए कि वह कितना खुश हुआ होगा और इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करने लगा होगा। लूका, लूका होने के नाते, हमें बताता है कि जकर्याह पवित्र आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी करने लगा।

अब, हमें लूका के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि जॉन जन्म से पहले ही आत्मा से भर जाएगा। आत्मा हर किसी के जीवन में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले, आत्मा प्रकट होती है, हाँ, यहूदी परंपराओं में और आत्मा शामिल थी, लेकिन उस स्तर की आवृत्ति में नहीं।

अगर आप चाहें तो ल्यूक को करिश्माई ल्यूक कह सकते हैं, सिर्फ़ इस अर्थ में कि वह पवित्र आत्मा पर ज़ोर देता है, इस अर्थ में नहीं कि वह किसी ख़ास संप्रदाय से जुड़ाव और ज़ोर पर ज़ोर देता है। नहीं। ल्यूक ने कहा कि जकर्याह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था।

और जब वह इस बच्चे के बारे में बात करता है, जैसा कि मैं अध्याय एक के अंतिम श्लोक 80 पर बताऊंगा, तो लूका हमें यह भी बताएगा कि यह बच्चा कैसे बड़ा होगा। लूका के प्रवचन में वादा और पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिशु कथा, विशेष रूप से, वादा और पूर्ति के विषय का अनुसरण करती है।

तो चलिए मैं जॉन बैपटिस्ट के जन्म से संबंधित इस विशेष विवरण में कुछ बातों पर प्रकाश डालता हूँ, उनमें से पाँच, ताकि आप देख सकें कि लूका अपने वर्णनात्मक विवरण में क्या कर रहा है। सबसे पहले, हमें बताया गया है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी। यह स्वर्गदूत की भाषा है।

और बाद में हमें बताया गया कि, वास्तव में, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन परिदृश्य यह था। पत्नी गर्भवती हो गई।

देवदूत ने उससे कहा था कि वह एक बेटे को जन्म देगी। लेकिन हम नहीं जानते कि बच्चा कैसा होगा। हम केवल इतना जानते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले महिला गर्भवती थी।

ओह, ऐसी दुनिया में जहाँ आप बच्चे के जन्म से पहले बच्चे का लिंग जानने के लिए अल्ट्रासाउंड और यह सब स्कैनिंग नहीं करवा सकते, कल्पना कीजिए कि बेचारे बूढ़े जकर्याह को नौ महीने तक कितना इंतज़ार करना पड़ा होगा। क्या वह बेटा होगा या नहीं? हाँ, देवदूत ने मुझे बताया था कि वह गर्भवती होगी, और वह गर्भवती है। लेकिन क्या होगा अगर यह बच्चा लड़की निकला? खैर, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था।

मैं यहाँ सिर्फ़ अटकलें लगा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट रुककर देखिए कि लूका के प्रवचन में वादा और पूर्ति की कहानी किस तरह सामने आ रही है। लूका ने कहा कि उसने कहा कि तुम गर्भवती हो जाओगी, और वह गर्भवती हो गई।

तुम एक बेटे को जन्म दोगी। और लूका ने कहा कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। और फिर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहाँ लूका ने कहा कि अध्याय एक की आयत 14 में खुशी होगी।

वहाँ खुशी होगी। लोग उसके साथ खुशी मनाएँगे। और यहाँ इस परीक्षण में, हमें बताया गया है, हाँ, बेशक, रिश्तेदार, पड़ोसी आए और उन्होंने उनके साथ खुशी मनाई।

स्वर्गदूत ने यह भी कहा कि उसका नाम यूहन्ना होगा। और लूका हमें इस जटिल परिदृश्य में बताता है जिसमें कई गवाह मौजूद हैं कि उसका नाम यूहन्ना होगा। उसका नाम जकर्याह नहीं होगा।

क्यों? क्योंकि हालाँकि जॉन एक ऐसा पारिवारिक नाम नहीं है जिसके बारे में वे जानते हों, फिर भी किसी तरह ईश्वर इसे एलिज़ाबेथ को बता देगा, और साथ ही, जकर्याह इसकी पुष्टि भी करेगा। और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वे देखेंगे कि क्या हो रहा है। और वे कहेंगे, वाह।

हमें लूका द्वारा यह भी बताया जाएगा कि वे यह खबर यहूदिया के पहाड़ी इलाके में फैलाएंगे क्योंकि उनकी आँखों के सामने जो कुछ घटित हो रहा था वह शानदार था। उन्होंने इस बच्चे के भाग्य पर भी विचार करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यह विशेष बच्चा कौन था। और अगर मैं इसे फिर से लिखूं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर इस बच्चे के साथ क्या करेगा। वादे और पूर्ति के बारे में दूसरी बात यह है कि जकर्याह, जो गूंगा था, को पद 20 में बताया गया था कि वह तब तक नहीं बोल पाएगा जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता।

और फिर, श्लोक 64 में, जैसे ही उसने नाम बताया, उसने बोलना शुरू कर दिया। तो, वादा और पूर्ति यहाँ प्रकट होने लगी। यह एक दिलचस्प विवरण है कि एक बार जब आप रुकते हैं और सोचना शुरू करते हैं, तो पाठ पढ़ना ताज़ा हो जाता है।

तो, आइए हम इसमें से कुछ करें। श्लोक 67 से, उनके पिता, जकर्याह, बेटे, यूहन्ना के नामकरण के बाद पवित्र आत्मा से भर गए, और उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और अपनी भविष्यवाणी में, उन्होंने इस भाषा का उपयोग करना शुरू किया: इस्राएल के परमेश्वर, यहोवा की स्तुति हो।

उसने अपने लोगों के पास आकर उन्हें छुड़ाया है, इसलिए उसने हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है। और उसने ऐसा अपने सेवक दाऊद के घराने में किया है।

जैसा कि उसने बहुत पहले के पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कहा था, हमारे शत्रुओं से और उन सभी के हाथ से मुक्ति जो हमसे नफरत करते हैं। वह हमारे पूर्वजों पर दया दिखाने और अपनी पवित्र वाचा को याद करने के लिए आया है। उसने हमारे पिता अब्राहम से जो शपथ ली थी वह थी हमें हमारे शत्रुओं के हाथों से छुड़ाना और हमें हर दिन उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता में बिना किसी डर के उसकी सेवा करने में सक्षम बनाना।

यह सब सामने आ रहा है। वह आगे कहता है, और तुम, मेरे बच्चे, शायद अपने बच्चे के चेहरे को देखकर, उसने बच्चे पर भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, तुम, मेरे बच्चे, सर्वोच्च के एक नबी बनोगे , क्योंकि तुम उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए भगवान के आगे जाओगे।

अपने लोगों को उनके पापों की क्षमा के माध्यम से उद्धार का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर की कोमल दया के द्वारा उगता हुआ सूर्य स्वर्ग से हमारे पास आएगा, ताकि अंधकार और मृत्यु की छाया में रहने वालों पर प्रकाश डाल सके, ताकि हमारे पैरों को शांति के मार्ग पर ले जा सके। आगे बढ़ने से पहले, मैं जल्दी से शुरुआती संदर्भों में से एक को चुनता हूँ, कुछ शुरुआती संदर्भ जो मैंने पाठ में दिए हैं। आत्मा जकर्याह पर थी, जैसा कि आत्मा यूहन्ना पर थी।

जकर्याह ने उद्धारक के आने की घोषणा की, जिसने परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया। वह उद्धार के सींग के बारे में बात करता है, जो एक प्राचीन निकट पूर्वी भाषा है। सींग शक्ति, सामर्थ्य और पराक्रम का प्रतीक या कभी-कभी रूपक होता है।

वह जो अपने लोगों को बचाने के लिए दिनों में आता है। और वह अपने लोगों को हमारे दुश्मनों से बचाएगा, जिन्हें उसने हमसे नफरत करने वाले लोगों के रूप में संदर्भित किया है। हमें यकीन नहीं है कि सीधे तौर पर संदर्भ क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ निर्गमन का मूल भाव है।

जैसे परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र और इस्राएल से छुड़ा रहा था, परमेश्वर ने दया दिखाई है, और वह हमारे पूर्वजों के लिए दया की बात करता है, लेकिन वह दया का परमेश्वर भी है जो छुटकारे में अपनी दया दिखाने जा रहा है। वह अब्राहम जैसे लोगों के साथ अपनी पवित्र वाचा को याद रखेगा, और इसी आधार पर वह अपने लोगों को बचाने आएगा।

जब वह उन्हें बचाता है, तो वह उन्हें वह योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वे उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा कर सकें। जब आप जकर्याह के मुँह से निकले शब्दों के बारे में सोचते हैं, तो दो बातें दिमाग में आनी चाहिए। एक यह कि मसीहा के हमारे संसार में आने से जो कुछ भी घटित होता है, वह द्वितीय मंदिर यहूदी धर्म में निहित है।

मसीहाई भविष्यवाणियों की पूर्ति में। और दूसरा, परमेश्वर जो उद्धार ला रहा है वह ऐसी स्थिति और परिस्थिति से उद्धार होगा जो उस स्थान के लिए बहुत अच्छी नहीं है जहाँ परमेश्वर देगा। परमेश्वर का उद्धार और मुक्ति सभी लोगों के लिए होगी।

लेकिन ज़रा रुकिए, ज़करियाह भविष्यवाणी कर रहा है कि यूहन्ना वह व्यक्ति नहीं होगा जो उद्धार करेगा। वह अग्रदूत होगा। वह वह होगा जो उद्धार करने वाले से पहले आएगा।

और उस व्यक्ति के बारे में हम जल्द ही सुनेंगे। ल्यूक हमें जॉन के चेहरे की बनावट के बारे में बताकर उस सत्र का समापन करता है। कुछ, अगर आप चाहें, तो जॉन की बुनियादी जीवनी है।

वह कहते हैं कि जॉन बड़ा हुआ और वह आत्मा में मजबूत हो गया। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाला बन गया, लेकिन विद्रोह की भावना से दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति वाला, जैसा कि हम अंग्रेजी भाषा में दृढ़ इच्छाशक्ति का उपयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन वह आत्मा, दृष्टिकोण और चरित्र में मजबूत हो गया।

और उसने कुछ समय के लिए जंगल में एकांत जीवन चुना। याद कीजिए जब हमने स्वर्गदूत के संदेश में नासरी व्रत और नासरी जीवन शैली के बारे में पढ़ा था जिसे यूहन्ना अपनाएगा? उसने कुछ समय जंगल में बिताया।

कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यहाँ जंगल का मूल भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ, यहूदी इतिहास में, लोग प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे, और लोग प्रभु की तलाश करेंगे। मिस्र से आने वाले लोगों के लिए भी, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ जो लोग उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं थे जहाँ परमेश्वर उन्हें चाहता था, उन्हें एक के बाद एक चक्रों से गुजरना पड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ी और परमेश्वर की तलाश करनी पड़ी और परमेश्वर ने उन्हें आकार दिया और ढाला और उन्हें उस चीज़ के लिए तैयार किया जो उन्हें बुला रही थी।

जॉन ने अपना काफी समय जंगल में बिताया। और फिर देखिए, हमें यह बताते हुए कि वह वास्तव में जंगल से बाहर चले गए, वह हमें यह बताना चाहते थे कि वह जंगल छोड़कर घर नहीं आए। वह वास्तव में जंगल से सार्वजनिक मंत्रालय में आए थे।

और वह इस्राएल में सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ। इस शिशु कथा में हम जो बातें देखेंगे उनमें से एक यह है कि मत्ती के विपरीत, लूका के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की सेवकाई का अंत यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत को चिह्नित करेगा। जिस तरह से उसका जन्म और ये सभी घटनाएँ और उनके बारे में भविष्यवाणियाँ सामने आ रही हैं, उसी तरह यूहन्ना की सेवकाई वहीं समाप्त होगी जहाँ यीशु की सेवकाई शुरू होगी।

इसलिए, जैसे-जैसे हम अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि ल्यूक ने हमें इस शिशु के बारे में पहले ही कुछ बता दिया है। पड़ोसियों को पता है कि क्या हो रहा है। वह अपना समय जंगल में बिताने जा रहा है और सार्वजनिक रूप से प्रकट होने जा रहा है।

और जब वह लूका अध्याय 3 में फिर से आता है, तो हम उसे लोगों को बपतिस्मा देने की सेवकाई में ज़्यादा देखेंगे। लेकिन वह पहले ही जंगल में समय बिता चुका था। उसने वह कर लिया था जो उसे करना चाहिए था।

तो, आइए हम यह देखना शुरू करें कि जब हम यीशु के पास पहुँचते हैं तो क्या होता है। अब जब जॉन पर पहला फ़ोल्डर बंद हो गया है। दाऊद के शहर में, जिसे बेथलहम कहा जाता है।

और उसे चरनी में लिटा दिया क्योंकि सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। आइए इस विवरण के साथ कुछ बातों को और करीब से देखना शुरू करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा।

अगर आपको कभी भी आवास या आवास की समस्या का सामना करना पड़ा है, तो बस यह समझ लें कि यीशु आपको समझता है। दुनिया में उसकी पहली समस्या आवास की समस्या है। अगर आपको कभी भी, और अगर आप एक छात्र हैं, अगर आपको कभी भी अपने रूममेट के साथ कोई समस्या हुई है, तो यीशु आपको समझता है।

क्योंकि उसके पहले रूममेट भेड़ थे, इसलिए उसका बिस्तर चरनी था। क्या आप बचपन में कल्पना कर सकते हैं? रूममेट आपके पास आता है, आपके चेहरे पर घूरता है, और चला जाता है... आप देखिए, यीशु का हमारे संसार में आना, जैसा कि ल्यूक इसे चित्रित करने जा रहा है, राजा, राजा, प्रभु है, जो परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए आता है।

ल्यूक, जो कि कुलीन वर्ग है, थियोफिलस, कुलीन वर्ग को पत्र लिख रहा है, और उसे दिखाने जा रहा है कि यह कुछ शानदार है। वह सबसे विनम्र और साधारण तरीके से आया ताकि वह हम तक पहुँच सके। मुझे एक गाना याद है जो हम अफ्रीका में अपने घर पर गाते थे, जो इस प्रकार है।

वह नीचे आया ताकि हमें शांति मिले। वह नीचे आया ताकि हमें प्रेम मिले। वह नीचे आया ताकि हमें आनंद मिले।

हेलेलुयाह। प्रभु की स्तुति हो। और जब हम, अफ्रीकी संदर्भ में, गरीबी से घिरे और डूबे हुए हैं, तो यह सोचकर कि वह नीचे आया।

वह सिर्फ पद में नीचे नहीं आए। वह स्वर्ग से हमारी दुनिया में आए। वह प्रतिष्ठा से साधारण तक आए।

वह उस व्यक्ति से आया जो सब कुछ कहता है, उस व्यक्ति से जिसके पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। वह उस व्यक्ति से आया जो पिता के घर में महलों के बारे में बात करता है, लेकिन भेड़ों के बीच चरनी में अपना पहला बिस्तर रखता है। जैसे-जैसे हम पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान दें कि लूका इस घटना को इतिहास में कैसे स्थापित करता है।

उन्होंने घटनाओं को स्थापित करते हुए दिखाया कि यह कैसर ऑगस्टस का समय था और यहाँ एक विवादास्पद व्यक्ति था, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, सीरिया के गवर्नर के रूप में क्विरिनियस का शासनकाल। यह यहाँ एक विवादास्पद मुद्दा है। साथ ही, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि मैं आपको याद दिलाऊँगा कि लूका में, दाऊद का शहर यरूशलेम नहीं है।

पुराने नियम के विपरीत, जहाँ दाऊद का शहर यरूशलेम है। लूका में, दाऊद का शहर बेथलहम है। यह एफ्राता है।

यह वह जगह है जहाँ डेविड बड़ा हुआ, न कि जहाँ उसने शासन किया। लेकिन यहाँ रोमन राजनीति और समय सीमा पर एक संक्षिप्त पुनर्कथन है। मुझे वेबसाइट से यह सामग्री उधार लेना पसंद है क्योंकि यह ऐसी छवि दिखाती है जो वास्तव में उस समय सीमा को दर्शाती है जब जूलियस सीज़र नेतृत्व कर रहा था।

और फिर सीज़र ऑगस्टस, जिसे जूलियस ने गोद लिया था, ने पदभार संभाला। यदि आप समय-सीमा को देखें, तो वह 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व के बीच आएगा। इसलिए, जब ल्यूक कहता है कि जनगणना तब जारी की जाने वाली थी जब सीज़र ऑगस्टस राज्यपाल था, तो हाँ, वह इस घटना को सही इतिहास में ढूँढ रहा है।

चूँकि यह सब 4वीं और 3वीं ईसा पूर्व के बीच होगा, इसलिए यह समय सीमा के अनुसार है कि, वास्तव में, सीज़र ऑगस्टस रोम में सम्राट होगा। लेकिन जब हम क्विरिनियस की बात करते हैं तो यह इतना आसान नहीं है।

तो, मैं आपको एक संक्षिप्त समयरेखा देता हूँ, और फिर हम इस पाठ से उभरने वाले कुछ मुद्दों पर नज़र डालेंगे। यीशु के जन्म की पृष्ठभूमि। यह एक जनगणना थी जो यूसुफ और मरियम को बेथलेहम भेजने वाली थी।

वहाँ बेथलहम में, हमें बताया जाएगा कि इसका कारण यह है कि यूसुफ का उस वंश से संबंध है जो दाऊद से जुड़ा हुआ है। और याद रखें, मसीहा दाऊद के वंशज के रूप में आएगा। लूका हमें यह बताने में जल्दी करता है कि, वास्तव में, बेथलहम कोई साधारण शहर या कस्बा नहीं है।

बेथलहम दाऊद का शहर होगा। और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पुराने नियम में दाऊद के शहर का उल्लेख यरूशलेम से अलग, यहाँ दाऊद का शहर बेथलहम है। मीका 5, श्लोक 2 के अनुसार दाऊद का पालन-पोषण बेथलहम में होगा। वहाँ, वह व्यक्ति पैदा होगा जिसे बाद में प्रारंभिक चर्च में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा जाएगा।

उनका जन्म चरनी में होगा। बेथलहम में, जो यरूशलेम से 4 से 4.5 मील और नाज़रेथ से लगभग 80 से 90 मील दूर है, जहाँ यीशु मसीह का जन्म होगा। उनका जन्म एक किशोरी लड़की से होगा जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जो उस समय शायद लगभग 13 वर्ष की थी।

और उस समय उसके जीवन में जो आदमी होगा, उस पर ध्यान दें। वह आदमी जोसेफ़ अभी तक ऐसी स्थिति में भी नहीं था कि उसने विवाह को पूर्ण किया हो। वह ऐसा व्यक्ति था जो, अगर आप चाहें तो, विवाह के लिए सगाई भी कर चुका था।

और अब उनके पास एक बच्चा है। मैथ्यू हमें बताएगा कि यूसुफ एक असाधारण व्यक्ति होगा। क्योंकि जब वे यहूदिया में होते हैं तो बच्चे की जान को खतरा होता है, तो स्वर्गदूत यूसुफ से बात करेगा।

और यूसुफ स्वर्गदूत की बात साफ-साफ सुन लेगा। और इसके बजाय कि वह कहे, तुम्हें पता है, यह बच्चा एक बाधा है। वह वैसे भी हमारी शादी के रास्ते में खड़ा है।

वह मेरा बच्चा नहीं है। इस बच्चे को मार दिया जाए। नहीं, यूसुफ कहेगा, मैं मैथ्यू के खाते में नासरत में वापस आ जाऊंगा।

और वह बच्चे और माँ को लेकर मिस्र चला जाएगा। अब, जब आप मिस्र पहुँचते हैं तो यह एक अलग कहानी है कि वे कहाँ गए। जब मैं अपने मिस्र के दोस्तों के साथ मज़ाक करता हूँ, तो मुझे बहुत सी जगहों पर मैरी और जोसेफ़ के निशान दिखाई देते हैं, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि वे वास्तव में वहाँ थे या नहीं।

वे मिस्र में थे। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह पर वे रुके थे, वह एक बहुत ही आकर्षक उद्योग बन गया है जो पर्यटकों को उत्साहित करने में सक्षम है। अब, यदि आप काहिरा में हैं, तो आप 100 मील के भीतर, मैं कहता हूँ 100 मील, 100 मीटर या 100 फीट, तीन या चार जगहें पा सकते हैं जहाँ वे रुके होंगे।

बस इतना ही कहना है कि, आप जानते हैं, आप यहाँ खड़े होकर कह सकते हैं, यह वह जगह है जहाँ शिशु यीशु और माँ थे। लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि जबकि लूका हमें सीधे उस खाते में ले जाएगा जो हमें और अधिक बताएगा जिसके बारे में हम यूसुफ और यूसुफ में नहीं सुन सकते हैं, मैथ्यू वास्तव में हमें बताता है कि भगवान ने इससे बेहतर युगल नहीं चुना हो सकता था।

यूसुफ़ एक ईमानदार व्यक्ति था। वह इतना भक्त था कि जब परमेश्वर बोलता था तो वह सुन सकता था। एक स्वर्गदूत उससे बात करेगा कि वह बच्चे को शहर से बाहर ले जाए, और एक स्वर्गदूत उससे मिस्र में बात करेगा कि वह बच्चे को वापस लाए।

यहाँ लूका में, लूका इतने विस्तार में नहीं जाता है क्योंकि लूका का कथात्मक फोकस जिस तरह से वह व्यक्त करना चाहता है, उसमें काफी विशिष्ट है। लेकिन वह हमें बताना चाहता है कि यह वास्तविक समय में हो रहा है। लूका के लिए, हमें यह जानना चाहिए कि इतिहास का समय बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहीं से भी आता है।

परमेश्वर का राज्य कहीं से भी नहीं आ रहा है। परमेश्वर का राज्य एक निश्चित समय पर हमारी दुनिया में आ रहा है। यह वह समय था जब कैसर ऑगस्टस रोम में सिंहासन पर बैठा था।

यह वह समय था जब फिलिस्तीन रोम के अधीन था। यह यहूदी मातृभूमि में धार्मिक परंपराओं का समय था; कुछ महान थे, और कुछ नहीं। यह वह समय था जब कुछ लोग यहूदी मातृभूमि और उनके धार्मिक रीति-रिवाजों पर विदेशी प्रभाव से नाराज़ थे।

हाँ, यही वह समय था जब यीशु का जन्म हुआ था, और साथ ही यही वह समय भी था जब हमें बताया गया था कि यूसुफ और मरियम इतने धार्मिक रूप से समर्पित होने वाले थे। वे इतने कानून का पालन करने वाले थे कि वे अपने देश जाकर जनगणना के लिए पंजीकरण कराने के लिए रोमन कानून का भी पालन करेंगे।

इस प्रवचन के दौरान हम देखेंगे कि यह एक ऐसा जोड़ा भी है जो अपने धार्मिक नियमों के प्रति समर्पित होने और उनका सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए तैयार है। इस विवरण में हमें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बताया गया है। अब, हम यह रिकॉर्डिंग उत्तरी अमेरिका में, विशेष रूप से न्यू इंग्लैंड में कर रहे हैं।

इसलिए, यदि आप देश के अन्य भागों से इन व्याख्यानों का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप शायद समझ न पाएँ। लेकिन जहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सामान्य तौर पर इस क्षेत्र में, कुछ लोगों को लग सकता है कि मौसम इतना खराब है कि उनके पास फ्लोरिडा में कहीं एक अच्छा छुट्टी घर हो सकता है जहाँ वे जाकर एक शानदार समय बिता सकते हैं। इसे अच्छा जीवन कहा जाता है।

वास्तव में, हम जिस स्थान पर हैं, यहाँ तक कि आप जो कर देते हैं, वह भी अधिकांश लोगों को पूरे वर्ष के लिए बहुत अच्छी तरह से रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन आप देखिए, मैरी और जोसेफ, वे नाज़रेथ नामक एक छोटे से शहर या गाँव से आए थे। जोसेफ का गृहनगर बेथलेहम है, जैसा कि हमें बताया गया है, लेकिन उसके पास कोई छुट्टी मनाने का घर नहीं है।

उनके पास यहूदिया में कोई खास संपत्ति नहीं है, जहाँ वे जाकर बस सकें। नहीं, उनके पास नहीं है। शायद उनके पास एक पारिवारिक घर हो, और कौन जानता है कि उस समय कितने परिवार के सदस्य वहाँ आते हैं।

वे गरीब थे, जैसा कि मैं आपको लूकन कथा में उस प्रभाव को दिखाने के लिए और अधिक संकेत या संकेतक दिखाऊंगा। हाँ, वे गरीब थे।

यही कारण है कि यीशु का पहला पालना और उसके पहले कमरे में रहने वाले साथी भेड़ों के साथ वहीं होंगे। यहाँ लूका में, लूका हमें इस विनम्र मसीहा के बारे में भी कुछ बताएगा जो हमारी दुनिया में आ रहा है, मैथ्यू के विपरीत, जो इराक के प्रमुख लोगों, मागी को जन्म की घोषणा करने जा रहा है।

यहाँ लूका में, डेविस को संदेश नहीं दिया जाएगा। एक स्वर्गदूत पड़ोस के लोगों के पास आएगा जो चरवाहे हैं। उस दुनिया में सबसे नीच कैरियर में कौन शामिल है, आप सोच सकते हैं?

अब जबकि मैंने आपको ये चार व्यापक स्पेक्ट्रम दे दिए हैं, तो मैं इस व्यापक स्पेक्ट्रम में से कुछ मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें संक्षिप्त कर दूंगा। पहला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, समय सीमा। सीज़र ऑगस्टस सम्राट था।

हेरोल्ड यहूदिया का राजा था जो ईसा पूर्व के लिए मर जाएगा। हेरोल्ड वह व्यक्ति था जिसके बारे में हमें बताया जाएगा कि वह अपनी असुरक्षा के कारण था, और उसे इस लड़के के जीवन से खतरा महसूस होगा। लेकिन लूका हमें बताता है कि क्विरिनियस उस समय सीरिया का गवर्नर होगा।

अब, यह समय-सीमा अच्छी लगती है, लेकिन विश्व इतिहास के संदर्भ में हमारे सामने जो समस्या है, वह क्विरिनियस और उसके शासनकाल का मुद्दा है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में क्विरिनियस कहाँ था? क्या लूका कुछ ऐसा अनुमान लगा रहा है जो पहले ही हो चुका था? या वह इस दुर्लभ अवसर पर था जो हमें लूका में मिलता है? अन्यथा, वह इतिहास को विशिष्ट पात्रों से जोड़कर बहुत अच्छा करता है। क्या वह यहाँ गलत उद्धरण दे रहा है? एक ओर, हमारे पास यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि क्विरिनियस 4 ईसा पूर्व में सीरिया का गवर्नर था।

लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वह कुछ साल पहले या कुछ साल बाद सीरिया में गवर्नर था। क्या हो रहा है? मैं इन विवादास्पद मुद्दों पर बहुत समय और ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, जिन पर विद्वान आगे-पीछे होते रहते हैं। लेकिन मैं बस आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ल्यूक इतिहास में घटनाओं को स्थित करने में रुचि रखता है।

ऐसा करते हुए, वह वहां एक ऐतिहासिक चरित्र को पेश करता है, जो आधुनिक विद्वानों को बहुत अधिक विराम, चिंता और जांच करने के लिए जगह देता है कि क्या हो रहा है। स्ट्रॉस लिखते हैं कि जनगणना की तरह ही, क्विरिनियस का संदर्भ ऐतिहासिक कठिनाई का प्रतिनिधित्व करता है। जोसेफस के अनुसार, सीरिया पर क्विरिनियस का शासन 6-7 ईस्वी में शुरू हुआ था।

यहूदिया के लिए की गई जनगणना को 6 ई. या 6 ई. के आसपास बताया गया है। क्या यह संभव है कि लूका उस जनगणना को उसी पर स्थानांतरित कर रहा है? इसे देखने का यह एक तरीका है। इसे देखने का दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जनगणना पहले शुरू हुई हो।

लेकिन वह जनगणना 6 ई. में पूरी हुई। वास्तव में, जो विचार सामने आए हैं, वे विशेष रूप से तीन हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। एक का कहना है कि यह संभव है कि क्विरिनियस ने दो समय-सीमाओं में सेवा की हो।

दो समय-सीमाएँ आपको यीशु और इस घटना को किसी एक में खोजने की अनुमति देती हैं। इसलिए, लूका उस दृष्टिकोण के अनुसार अपनी तिथि को गलत बता रहा है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि क्विरिनियस ने राज्यपाल बनने से पहले संभवतः क्षेत्र में कहीं प्रशासनिक पद संभाला था।

अगर ऐसा है, तो क्विरिनियस को पहले से ही इस क्षेत्र में प्रशासनिक पद पर होने के लिए जाना जाता था। जब तक लूका लिख रहा था, तब तक शायद वह राज्यपाल था। लेकिन वह कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था।

दूसरा दृष्टिकोण वह है जिसका मैंने पहले संकेत दिया था। यह कहता है कि, शायद, क्विरिनियस काम कर रहा था या जनगणना पूरी होने पर राज्यपाल था। लेकिन यह एक जनगणना थी जो शुरू हो चुकी थी।

यहाँ इस छोटे से मुद्दे को हमें लूका में जो कुछ हो रहा है उसके व्यापक वर्णन से विचलित नहीं करना चाहिए। लूका हमें विश्व इतिहास के एक विशिष्ट समय के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। यूसुफ और मरियम को नासरत जाने के लिए प्रेरित करने वाली बात जनगणना थी।

जनगणना उस समय हुई जब कैसर ऑगस्टस सम्राट था। लूका के अनुसार, क्विरिनियस सीरिया का गवर्नर था। लूका का कहना है कि वह यहीं तक सीमित नहीं है।

फिर, वह शिशु यीशु पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्रैडॉक क्विरिनियस की इन सभी बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह इसके बारे में चिंतित है। वह लिखता है कि जब क्विरिनियस सीरिया का गवर्नर था, तब फिलिस्तीन में जनगणना हुई थी।

शायद यह वही हो सकता है जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम 5:37 में किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह लूका 2:2 में दिए गए संदर्भ से बाद में हुआ है। हालाँकि, चूँकि क्विरिनियस पहले इस क्षेत्र का एक वायसराय था, और चूँकि नामांकन और कर निर्धारण के बीच कुछ समय बीत चुका था, इसलिए कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि लूका, सामान्य तौर पर, अगर अपने ऐतिहासिक संदर्भों में बिल्कुल सही नहीं है, तो लूका का प्राथमिक उद्देश्य बेथलहम में यीशु को स्थापित करना है। और दाऊद के शाही घराने के साथ निरंतरता में। यदि आप समझते हैं कि लूका क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझते हैं कि वह यहाँ केवल यह कहने की कोशिश कर रहा है कि विश्व इतिहास के अनुसार, यह वह समय सीमा है जब यह हुआ था।

लेकिन जब ऐसा होता है, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्वर्गदूत कहानी में किसे लाने जा रहे हैं। ये चरवाहे होंगे, बुद्धिमान पुरुष नहीं - अध्याय 2 की आयत 8। और उसी क्षेत्र में, चरवाहे मैदान में थे, रात में अपने झुंड पर निगरानी रख रहे थे।

और प्रभु का एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ, और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी, और वे बहुत डर गए। इन चरवाहों के अनुभव की कल्पना करें। यह कोई साधारण संदर्भ नहीं था क्योंकि ल्यूक हमें बताने जा रहा है कि वह एक ऐसे सुसमाचार में बहुत रुचि रखता है जो बहिष्कृत लोगों के साथ-साथ कुलीन, हाशिए पर पड़े लोगों और साथ ही महान लोगों के लिए भी मायने रखता है।

पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। और यह बच्चों के साथ-साथ वयस्कों के लिए भी कथा है। ल्यूक के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के पास चरवाहों के रूप में उनके पहले आगंतुक होंगे।

हाँ, जो दाऊद के वंश में आएगा, उससे भेंट की जाएगी। अनुमान लगाओ कि चरवाहा कौन था? दाऊद खुद एक चरवाहा था। चरवाहा आएगा।

मैं नहीं जानता कि चरवाही की तुलना आज की दुनिया से किससे की जाए। यह उन कामों में से एक था जिसे लोग नहीं करना चाहते थे। यह गंदा था।

भेड़ों की देखभाल कौन करना चाहता है? भेड़ें बहुत अच्छी नहीं थीं। लेकिन आप देखिए, इस विनम्र पेशे और करियर में, शिशु यीशु, महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत करेंगे। लेकिन एक मिनट रुकें और एक विडंबना के बारे में सोचें।

अगर आप चाहें तो संयोग से उनका जन्म भेड़ों के बीच हुआ था। कुलीन वर्ग के उनके पहले आगंतुक चरवाहे होंगे। ल्यूक नहीं चाहते कि आप यह सोचें कि, ओह, हम चरवाहों के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफी महत्वहीन लोग हैं जो कहीं से भी आए थे, और फिर चीजें सामने आने लगीं।

नहीं, लूका सोचता है कि अगर वह आपको यह धारणा देता है, तो वह आपको गुमराह करेगा। तो, देखिए कि वह इसे यहाँ कैसे व्यक्त करता है। और एक क्षेत्र में, श्लोक 8 में, चरवाहे रात में अपने झुंड पर निगरानी रखते हुए मैदान में थे।

और प्रभु का एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ, और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। और वे बहुत डर से भर गए, जैसा कि हम लूका में बार-बार पाते हैं। उनका सामना एक अलौकिक मुठभेड़ से होता है, और उनकी प्रतिक्रिया भय और विस्मय है।

और प्रभु के दूत ने उनसे कहा, "डरो मत, क्योंकि देखो, मैं बड़े आनन्द का शुभ समाचार लाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है। और यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा।"

आप एक शिशु को कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। और अचानक, स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना की भीड़ परमेश्वर की स्तुति करते हुए और इन चरवाहों से कहते हुए दिखाई दी, "परमेश्वर की महिमा हो। और पृथ्वी पर उन लोगों के बीच शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है।"

जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चला गया, तो चरवाहों ने आपस में कहा, “आओ, हम बैतलहम चलें और ये बातें जो हुई हैं, और जिन्हें प्रभु ने हमें बताया है, देखें।” और वे तुरन्त गए और मरियम और यूसुफ को और चरनी में पड़े हुए बच्चे को पाया। जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने वह बात बता दी जो इस बच्चे के विषय में उनसे कही गई थी।

और सभी ने जो सुना, उससे आश्चर्यचकित हुए कि चरवाहों ने उन्हें क्या बताया। और मरियम ने इन सभी बातों को अपने दिल में संजोकर रखा, उन पर विचार किया। और चरवाहे, जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, उसके लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए, जैसा कि उन्हें बताया गया था।

और आठ दिन के बाद जब उसका खतना हुआ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। और जो नाम स्वर्गदूत ने गर्भ में आने से पहले दिया था, वही नाम उसे दिया गया। स्वर्गदूत का दर्शन खेत में चरवाहों के साथ एक विशेष मुलाकात थी।

यह संयोग नहीं था। क्या आप खेत में होने की कल्पना कर सकते हैं? एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है, और एक रहस्यमयी आकृति आधी रात को दिखाई देती है। शायद भेड़ें सो रही हों या कहीं खेत में क्या चल रहा हो।

और फिर अचानक, वे फूट पड़े और संदेश देने से पहले आपका मनोरंजन करने के लिए गाना शुरू कर दिया। यीशु का जन्म शानदार और असाधारण चीजें लेकर आया। ल्यूक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हम उस समय की दुनिया में अलौकिक गतिविधि के बारे में जानते हों।

और मसीहा के हमारे संसार में आने के साथ ये सारी चीज़ें कैसे आकार ले रही हैं। अब, व्याख्यान के इस भाग को समाप्त करने से पहले, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो कभी-कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन कुछ हलकों में यह एक बड़ा मुद्दा है। लूका 2, श्लोक 7 में यीशु के जन्म के इन संदर्भों या अंशों में, हम मरियम द्वारा एक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म देने का संदर्भ पाते हैं।

अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब वह है जो सर्वोच्च है? या इसका मतलब है कि मरियम के बाद इतने सारे बच्चे हुए? मुझे थोड़ा माफ़ करें। मैं आपको इस पर एक संप्रदायिक दायरा बताने के लिए यहाँ हूँ। यह उन अंशों में से एक है, जब प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों के साथ कमरे में व्याख्या करते हैं, तो आप विवाद कर सकते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कभी कैथोलिक स्कूल में पढ़ाया था जहाँ कुछ पुजारी हैं और कुछ खुद को पुजारी के रूप में विकसित कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रोटेस्टेंट थे, आप कल्पना कर सकते हैं जब आप इस विशेष बातचीत में आते हैं।

क्या जेठा पुत्र का अर्थ है कि मरियम के और भी बेटे थे और यह जेठा पुत्र था? या क्या लूका हमें उस बात का संकेत देने की कोशिश कर रहा है जिसे वह बाद में बताएगा? उस संप्रदायगत विषय पर संक्षिप्त अवलोकन। यदि आप मरियम के मुद्दे के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं और क्या उनका शाश्वत कौमार्य था जैसा कि कैथोलिक परंपरा या रूढ़िवादी परंपरा में माना जाता है और प्रोटेस्टेंट इस बारे में क्या मानते हैं, तो मूल रूप से, एपिफेनियन दृष्टिकोण कहता है कि मरियम के बेटे थे जैसा कि सुसमाचार में उल्लेख किया गया है लेकिन वे बेटे मरियम के जैविक बेटे नहीं हैं। वे जोसेफ की पिछली शादी से हुए बच्चे हैं।

हेरोमेनियन दृष्टिकोण, जो कैथोलिकों का झुकाव है, कहता है कि बाइबिल में मरियम के बच्चों या यीशु के भाइयों के बेटों के संदर्भ उसके चचेरे भाइयों के संदर्भ हैं। दूसरे शब्दों में, एपिफेनियन दृष्टिकोण और हेरोमेनियन दृष्टिकोण दोनों सुझाव देते हैं कि ल्यूक 2 श्लोक 7 में, जब ल्यूक मरियम के ज्येष्ठ पुत्र के बारे में बात करता है, तो वह यह सुझाव नहीं दे रहा है कि मरियम के वास्तव में बाद में कुछ बच्चे थे। पारंपरिक प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण हेरोमेनियन दृष्टिकोण है, जो तर्क देता है कि चाहे आप मरियम के बेटे जेम्स या उस समय आने वाले यीशु के भाइयों का उल्लेख कर रहे हों, हम बच्चों, मरियम के जैविक बेटों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें मरियम ने यीशु के बाद जन्म दिया था।

सैद्धांतिक विवाद किसी और बात के लिए है। लूका में, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि लूका को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और रूढ़िवादी इस बात पर लड़ेंगे कि मरियम के और बच्चे थे या नहीं। यह लूका का मुद्दा नहीं है।

लूका का कहना मूल रूप से पाठक को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि, वास्तव में, एक समय ऐसा आएगा जब मरियम को बच्चे को समर्पित करने के लिए यूसुफ के साथ मंदिर जाना होगा। इसका कारण यह है कि यदि कोई ज्येष्ठ पुत्र, कोई स्त्री या बच्चा गर्भ से पहले निकलता है, तो चाहे और बच्चे हों या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा गर्भ से पहले निकलता है, उसे मंदिर में समर्पित किया जाना चाहिए।

ल्यूक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह जन्म कथा में यह संकेत दे कि वह यूसुफ और मरियम को बाद में मंदिर में बच्चे को समर्पित करते हुए पाए जाने के लिए एक तर्क प्रदान करता है। हालाँकि, चरवाहे की मुठभेड़ के संदर्भ में, चरवाहे की मुठभेड़ इतनी उल्लेखनीय है कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि मैं चरवाहे की मुठभेड़ को लेकर थोड़ा उत्साहित हूँ।

तो, मैं तुम्हें पाँच बातें बताता हूँ। तुम अपने हाथ से पाँच बातें लिखो जो चरवाहे की गेब्रियल से हुई मुलाकात के बारे में हैं। गेब्रियल, प्रभु का एक दूत, रात में जब वे खेत में थे, तब उनके पास खड़ा था।

प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। कल्पना कीजिए कि उनके चारों ओर कोई प्रभामंडल आ गया है, और वे भयभीत हो जाते हैं। और स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत।

फिर, देवदूत उन्हें एक संकेत देता है। आपको सभी जगहों में एक शिशु बहुत ही असामान्य तरीके से मिलेगा। वह एक कपड़े में लिपटा हुआ है, चरनी में लेटा हुआ है।

जब आप उन संकेतों को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि यह वह बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चौथा, स्वर्गदूतों की भीड़ उस व्यक्ति के साथ शामिल हो जाएगी जो संदेश दे रहा है, और वे चरवाहे के लिए गाना शुरू कर देंगे। क्या आप रात में मैदान में एक संगीत कार्यक्रम की कल्पना कर सकते हैं और स्वर्गदूत गाना बजानेवालों की टोली थे? मुझे लगा कि ये चरवाहे बहुत अच्छा समय बिता रहे होंगे।

साधारण लोगों का भगवान और उनके स्वर्गदूतों से असाधारण सामना होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि स्वर्गदूत चले गए। वे चरवाहों से दूर स्वर्ग चले गए।

इसके तुरंत बाद, अब हम पाते हैं कि उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है कि वे इस बच्चे से कैसे मिलेंगे। जैसा कि आप अब तक इन व्याख्यानों का अनुसरण करते हैं और ल्यूक क्या कर रहा है, उसका अनुसरण करते हैं, मैं कुछ प्रमुख बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करके इस विशेष सत्र को समाप्त करना चाहता हूँ। जॉन बैपटिस्ट के जन्म ने अग्रदूत के आगमन की शुरुआत की।

एक बार जब हमें अग्रदूत के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि वह कैसे बड़ा हुआ और जंगल में समय बिताया, तो हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जाता है। लूका इस घटना को रोमन इतिहास और क्षेत्रीय इतिहास में तब से बताता है जब क्विरिनियस गवर्नर था। लूका हमें बताता है कि वह किस साधारण जगह में पैदा होगा और वे परिस्थितियाँ जो माता-पिता को बेथलेहम ले जाएँगी और उस अद्भुत बच्चे को ऐसे साधारण स्थान में जन्म दिलाएँगी।

ल्यूक हमें बताएगा कि जब कोई कुलीन बच्चा पैदा होता है, तो आम तौर पर, आने वाले मेहमान उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जो पैदा हुआ है। यीशु मसीह के मामले में, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजना उचित समझेगा, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों को भेजकर चार और दो को डुबो देगा और बच्चे के जन्म का संदेश देगा ताकि वे बेथलेहम वापस जाएँ और उससे मिलें। वहाँ चरवाहे होंगे।

ल्यूक हमें बताने जा रहा है कि भले ही आप उसके जैसे कुलीन हों या थियोफिलोस जैसे कुलीन, परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है और जिसके हाथ में सब कुछ है, वह यहूदी परंपरा में मसीहाई वादों को पूरा करने के लिए आ रहा है। वह यीशु मसीह के माध्यम से आ रहा है, लेकिन वह बहुत ही विनम्र तरीके से आ रहा है। वह बहुत ही साधारण तरीके से आ रहा है।

वह इस तरह से आ रहे हैं कि हम सभी उनसे जुड़ सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ़ गरीबों के लिए आते हैं। वह सभी के लिए आते हैं।

और मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे आप व्याख्यानों का अनुसरण करेंगे और जैसे-जैसे हम अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जब इस बच्चे को मंदिर में लाया जाएगा तो क्या होगा। और हम देखेंगे कि जब शिशु यीशु को बाद में समर्पित करने के लिए मंदिर में लाया जाएगा तो क्या-क्या घटनाएँ घटित होंगी। इस शिशु कथा में शक्तिशाली चीजें घटित होने लगती हैं।

मुझे उम्मीद है कि आप अब तक हमारे साथ इस अध्ययन का आनंद ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप न केवल अपने दिमाग को पोषित कर रहे हैं बल्कि आप अपना दिल भी खोल रहे हैं। आप इतने विनम्र तरीके से यीशु मसीह के हमारे संसार में आने को स्वीकार कर रहे हैं।

वह इसलिए आया ताकि आपको आनंद, शांति और प्रेम मिले। धन्यवाद।

यह डॉ. डैन डार्को और ल्यूक के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 4, शिशु कथा, भाग 2, जन्म कथाएँ, जॉन और यीशु, ल्यूक 1:57-80 है।