**डॉ. डैनियल के. डार्को, लूका का सुसमाचार, सत्र 6,**

**यूहन्ना और यीशु की तैयारी, लूका 3:1-4:13**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दिए गए अपने उपदेश हैं। यह सत्र 6 है, यूहन्ना और यीशु की तैयारी, लूका 3:1-4:13।

लूका के सुसमाचार पर बाइबिल ई-लर्निंग व्याख्यान में आपका स्वागत है।

अब तक, हम शिशु अवस्था की कहानियों को देख रहे थे, और हमने पिछले व्याख्यान में शिशु अवस्था की कहानी समाप्त की थी। अब हम लूका के अध्याय 3 पर आगे बढ़ते हैं, और हम लूका के सुसमाचार के अध्याय 3 से अध्याय 4 की शुरुआत तक जाएंगे, जिसे मैं यूहन्ना और यीशु की तैयारी कहता हूँ। सबसे पहले, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को देखेंगे।

लूका में, आप पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले की सेवकाई तब समाप्त होती है जब यीशु की सेवकाई पूरी तरह से गति पकड़ लेती है, मत्ती के विपरीत, जहाँ कभी-कभी दोनों किसी बिंदु पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। लूका में, यूहन्ना की सेवकाई तब समाप्त होती है जब यीशु की सेवकाई शुरू होती है। तो, आइए लूका अध्याय 3 में यूहन्ना की सेवकाई को देखना शुरू करें। लूका अध्याय 3, अगर मुझे यूहन्ना की सेवकाई में इसे मैप करना होता, तो मैं इसे इस फ़्रेम में मैप करता।

मैं अध्याय 3, श्लोक 1 से 6 तक यूहन्ना की सेवकाई की शुरुआत दिखाऊँगा। अध्याय 3, श्लोक 7 से 9, यूहन्ना की प्रचार सेवकाई होगी। और फिर, अगर मैं अध्याय 3, श्लोक 10 से 14 में यूहन्ना के नैतिक निर्देश को देखने के लिए इसे मैप करना चाहूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा, उसके बाद यूहन्ना की भविष्यवाणी के बारे में जो आने वाला है, वह शक्तिशाली व्यक्ति, जो यीशु होगा। और फिर, हम यूहन्ना की कैद को देखेंगे, जो यीशु के आने के लिए अनुदान तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

तो, आइए ल्यूक के सुसमाचार में प्रवेश करते समय अध्याय 3 की शुरुआत को देखना शुरू करें। अब मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अध्याय 3 की शुरुआत में ये सभी जटिल नाम हैं, और यह जानना ज़रूरी है कि वे कहाँ हैं और उनका स्थान क्या है। इसलिए मैंने आपके लिए एक नक्शा रखा है, जिसे आप जल्दी से देख सकते हैं, हालाँकि यह पता लगाना अभी भी काफी मुश्किल होगा कि ये चीज़ें कहाँ हैं।

टिबेरियस सीज़र के शासन के पंद्रहवें वर्ष में, पोंटियस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर था, और हेरोद गलील का टेट्रार्क था, और उसका भाई फिलिप इटूरिया और ट्रैकोनिटिस के क्षेत्र का टेट्रार्क था, और लिसानियास अबिलीन का टेट्रार्क था। यदि आप मेरे पास मौजूद इस मानचित्र का अनुसरण करते हैं, तो मेरे पास इसे देखने के लिए यहाँ बहुत समय नहीं है, लेकिन आप गलील के उत्तर-पूर्व को देखें, आपको वहाँ कुछ संदर्भ मिलेंगे और फिर आगे, सीधे पश्चिम की ओर, गलील के उत्तर-पश्चिम में, आपको फ़ीनीशिया, सीरिया और इटूरिया मिलेंगे। लूका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि किस समय कौन नेता है, और लूका हमें जॉन और, उस मामले के लिए, बाद में यीशु के मंत्रालय के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहा है; इसका ऐतिहासिक संदर्भ ऐसा है कि किसी को उन्हें रोमन साम्राज्य में खोजने की आवश्यकता है।

रोमन साम्राज्य में जहाँ ये घटनाएँ घटित हो रही हैं, वह एक बहुत ही छोटा क्षेत्र है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। फिलिस्तीन गलील, सामरिया और यहूदिया के क्षेत्र होंगे, जो यरूशलेम के केंद्रीय आधार होंगे। लूका ने यूहन्ना का विवरण अध्याय 1, अध्याय 3, श्लोक 1 से 6 से शुरू किया है, और मैंने विशेष रूप से श्लोक 2 से पढ़ा। हन्ना और कैफा के उच्च पुरोहितत्व के दौरान, परमेश्वर का वचन जंगल में जकर्याह के पुत्र यूहन्ना के पास आया।

वह पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए जॉर्डन के आसपास के सभी क्षेत्रों में गया। जैसा कि भविष्यद्वक्ता यशायाह के शब्दों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी नीची कर दी जाएगी और टेढ़े-मेढ़े सीधे हो जाएंगे और उबड़-खाबड़ रास्ते समतल हो जाएंगे, और हर प्राणी उद्धार को देखेगा। पद 7, इसलिए उसने उस क्रूस से जो उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकला था, कहा, हे सांप के बच्चों, तुम कौन चाहते हो कि आने वाले क्रोध से भागो? उसने कहा, पश्चाताप के अनुसार फल लाओ, और अपने आप से यह मत सोचो, कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकता है।

अभी भी कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है। इसलिए, जो भी पेड़ फल नहीं देता, उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है। तो, देखिए लूका यहाँ क्या कर रहा है।

लूका हमें अध्याय 1 के अंत में दिखाता है कि यूहन्ना बड़ा होकर जंगल में रहने चला गया। यहाँ, अध्याय 3 में, वह हमें बताता है कि प्रभु का वचन आया। और प्रभु का वचन यूहन्ना के पास तब आया जब वह जंगल में था।

ये सभी घटनाएँ इस विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में सामने आईं। लूका में जॉन की सेवकाई को पुराने नियम की भविष्यवाणी परंपरा के पैटर्न में चित्रित किया जाएगा। वास्तव में, ल्यूक टिमोथी जॉनसन ने अपनी पुस्तक प्रोफेटिक जीसस में, लूका को समझने और प्रारंभिक चर्च की भविष्यवाणी परंपरा के बारे में कार्य करने के तरीके के बारे में अधिक समझाने की कोशिश की।

लूका हमें याद दिलाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम यूहन्ना है, वह जॉर्डन के पड़ोस के पास अपनी सेवकाई शुरू करेगा। और वह पश्चाताप का प्रचार करेगा और इतने सारे लोगों को आकर्षित करेगा जो उसके पास आएंगे। हाँ, वह वही यूहन्ना था जिसके बारे में हमने अध्याय 1 में बात की थी। वह वही था जिसके बारे में हमने बात की थी, जकर्याह और एलिजाबेथ का पुत्र होने के नाते।

वह उपदेश देते थे, और वह कुछ ऐसा करते थे जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। दूसरे मंदिर यहूदी धर्म में, हम एक आम परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो कहती है कि लोग नदियों में लोगों को बपतिस्मा देते थे और इस तरह की अन्य चीजें। हम जानते हैं कि अनुष्ठान स्नान होते हैं।

लेकिन यह खास आदमी , जॉन द बैपटिस्ट, जो मुझे लगता है कि अगर आपके गांव में दिखाई दे, तो आपको वास्तव में उस आदमी से परेशानी होगी। जिस तरह से उसका वर्णन किया गया है, वह अजीब कपड़े पहनता है। उसने टिड्डे और शहद खाया।

मेरा मतलब है, कल्पना कीजिए कि उसके ड्रेडलॉक कैसे दिखेंगे। अब शावर के बारे में बात करें; वह रेगिस्तान में रहता था। तो कल्पना कीजिए कि वह प्रकट होता है, और वह आता है और कहता है, तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप करना होगा।

लेकिन किसी तरह, लूका हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा इस आदमी के माध्यम से काम कर रही थी। उसने बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और उसने पश्चाताप का संदेश दिया। जो लोग उसके पास आए उन्होंने उसकी बातें स्पष्ट रूप से सुनीं और अपने पापों का पश्चाताप किया।

जब वे पश्चाताप करते हैं, तो वह उन्हें प्रतीकात्मक रूप से बपतिस्मा देता है, यह कहते हुए कि पुराने को पानी में डुबोया जाता है और धोया जाता है। जब वह उन्हें पानी से बाहर निकालता है, तो वे एक नया जीवन शुरू करते हैं और पश्चाताप का जीवन जीते हैं। यूहन्ना के लिए, उसके मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण शब्द पश्चाताप है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति पाप से पश्चाताप के संदर्भ में जॉन के बपतिस्मा, जॉन की सेवकाई को समझे। गलत कामों से पश्चाताप जो परमेश्वर के साथ और अन्य लोगों के साथ अपने रिश्ते को प्रभावित करता है। पश्चाताप का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते के संदर्भ में क्या करना है, बल्कि पश्चाताप का संबंध न्याय, निष्पक्षता, समाज के लिए अच्छे योगदान और दिन-प्रतिदिन के स्तर पर लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके से भी है, जैसा कि हम देखेंगे।

जॉन के बपतिस्मा के बारे में विशेष रूप से सोचने के क्षेत्र में, क्योंकि यह इतनी आम परंपरा नहीं थी जिसके बारे में हम जानते हैं, कभी-कभी विद्वान यह सोचने के लिए रुक जाते हैं कि यह कहाँ से आ रहा है। शायद हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम केवल इतना जानते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, जॉन, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी परंपरा में एक भविष्यवक्ता की तरह काम करता था। किसी तरह, लोगों ने उसकी सेवकाई को इस तरह पहचाना कि वे किसी को परमेश्वर की ओर से, उसके बारे में, उसके लिए बोलते हुए देख सकते थे, शब्दों को सुन सकते थे, और पश्चाताप और समर्पण में झुकने के लिए तैयार थे ताकि वह उन्हें बपतिस्मा दे सके। जॉन के बपतिस्मा के बारे में लिखते हुए हॉवर्ड मार्शल कहते हैं कि बपतिस्मा को एक बाहरी अनुष्ठान के रूप में माना जाता था जो पाप को धोने का संकेत देता था।

पश्चाताप का उल्लेख दिखाता है कि, अन्य यहूदी अनुष्ठान स्नान की तरह, इसे उचित बाहरी दृष्टिकोण के बिना अप्रभावी एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में समझा जाता था। इसलिए, यूहन्ना पश्चाताप के लिए कहता है, वह बपतिस्मा देता है, और जब कोई बपतिस्मा से आता है, तो उस व्यक्ति को उस पश्चाताप से मेल खाने वाली जीवनशैली का प्रदर्शन करना चाहिए। आइए हम यूहन्ना की सेवकाई और शिक्षा के बारे में कुछ बातों पर प्रकाश डालें क्योंकि हम आम तौर पर उसकी सेवकाई के बारे में सोचते हैं।

मैंने पहले ही उसके चरित्र का थोड़ा सा उल्लेख किया है। लूका बस इतना कहता है कि वह बड़ा हो गया। मैथ्यू हमें इस बारे में और बताता है कि वह कैसे खाता था और वह खुद और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था।

लेकिन जॉन के श्रोता, जॉन के श्रोता वे लोग थे जो बपतिस्मा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर वे बपतिस्मा लेते हैं, तो वे वास्तव में भगवान के न्याय से बच जाएंगे। उनका पश्चाताप भगवान की ओर से दंडात्मक प्रतिक्रियाओं को रोक देगा या उन्हें रोक देगा।

हम यह भी जानते हैं कि उनके संदेश का मुख्य बिंदु पश्चाताप है, और वे बहुत कठोर लहजे में उपदेश देते हैं, विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों को अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए कहते हैं। पश्चाताप की सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे मिली है, वह वह है जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, शायद 20 साल से भी पहले। ऐसी कई बातें हैं जिन पर मैं इस विशेष लेखक से असहमत हूँ, लेकिन पश्चाताप की उनकी परिभाषा इतनी संक्षिप्त और सटीक थी कि मैंने उसे याद कर लिया।

और यह जे.डब्लू. मैकगार्वे हैं। जे.डब्लू. मैकगार्वे द्वारा प्रेरितों के काम की पुस्तक पर की गई टिप्पणी में, मैकगार्वे ने पश्चाताप को इस प्रकार परिभाषित किया है। पाप के लिए दुःख के कारण इच्छा में परिवर्तन होता है और यह जीवन के परिवर्तन की ओर ले जाता है।

मैकगार्वे के अनुसार पश्चाताप, इच्छाशक्ति में बदलाव है जो पाप के लिए दुःख के कारण होता है और जीवन के परिवर्तन की ओर ले जाता है। और मुझे लगता है कि जॉन यहाँ जो उपदेश दे रहे हैं, वह इसी से मेल खाता है। सिर्फ़ यह कहना कि मुझे अपने पापों के लिए खेद है, पर्याप्त नहीं है।

सिर्फ़ यह कहना कि मैं बपतिस्मा लेने आया हूँ, काफी नहीं है। अगर आपको अपने पापों के लिए खेद है और आप बपतिस्मा लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। जॉन समाज के लोगों से, चाहे वे सैनिक हों या कर संग्रहकर्ता, उन दुर्व्यवहारों के लिए पश्चाताप करने का आह्वान करेंगे जो उनके द्वारा किए जा रहे कामों का हिस्सा हैं।

जॉन के लिए, यह चेतावनी एक सख्त चेतावनी है। अगर लोग अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे तो न्याय से बचना असंभव है। न्याय और परमेश्वर का न्याय अवश्य आएगा।

पद 10 से 14 में, वह लोगों के विभिन्न समूहों को संबोधित करता है कि उन्हें अपने जीवन के तरीके को कैसे बदलने की आवश्यकता है। पद 10 से आगे 3 को देखें। और भीड़ ने उससे पूछा, तो फिर हम क्या करें? और उसने, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास दो कुरते हों, वह उसके साथ बाँट दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही करे।

कर वसूलने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, गुरु, हम क्या करें? उसने कर वसूलने वालों से कहा कि वे जितना वसूलने के लिए अधिकृत हैं, उससे ज़्यादा न वसूलें। सैनिकों ने भी उससे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। और उसने उनसे कहा, किसी से भी धमकी या झूठे आरोप लगाकर पैसे न वसूलें, या अपनी मज़दूरी से संतुष्ट रहें। जॉन एक बहुत ही ऊँचे पत्थर पर व्याख्या करेगा।

लेकिन संक्षेप में, मैं बस इसे रेखांकित करना चाहता हूँ। गरीबी के संदर्भ में, जो लूका में एक प्रमुख विषय है, यूहन्ना का संदेश और मसीहा के आगमन की तैयारी उस पर स्पर्श करती है। उन लोगों के प्रति उदार रहें जिन्हें कपड़े और भोजन की ज़रूरत है।

अगर आपने ऐसा किया है, तो साझा करें। पश्चाताप से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है ।

यदि आप पेशे से कर संग्रहकर्ता हैं, तो लोगों से अपनी अधिकृत सीमा से अधिक न लें। कर प्रणाली के अपने ज्ञान का उपयोग सिस्टम को लूटने के लिए न करें। यदि आप कानून प्रवर्तन में हैं और आप एक सैनिक हैं, तो सावधान रहें कि आप शक्ति का दुरुपयोग न करें, लोगों से जबरन वसूली न करें, लोगों पर झूठे आरोप न लगाएं, ऐसे आरोप न लगाएं जो अस्तित्व में ही न हों, केवल यह दिखाने के लिए कि आप शक्तिशाली हैं।

यूहन्ना यीशु की सेवकाई की तैयारी में ठोस सामाजिक समस्याओं को संबोधित कर रहा था। शायद आप पूछें, तो आप किस हद तक कह सकते हैं कि यूहन्ना यीशु की सेवकाई के लिए आधार तैयार कर रहा था? खैर, कई मायनों में, यूहन्ना की सेवकाई की विशिष्टता और पश्चाताप का विषय जिस पर वह बात करेगा, यही कारण है कि जब यीशु आएगा और लोगों को अपने पापों का पश्चाताप करने और इनमें से कुछ मुद्दों पर शिक्षा देने के लिए कहेगा, तो लोग मसीहा, यीशु के संदेश को अपनाने के लिए तैयार और इच्छुक होंगे। यूहन्ना अध्याय 3 की आयत 14 में अपने संदेश में सैनिकों का विशेष उल्लेख करता है, और उनसे जबरन वसूली से दूर रहने के लिए कहता है।

सवाल यह है कि यूहन्ना को किस तरह के सैनिकों को सीधे संबोधित करने का अवसर मिलेगा? इससे तीन दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। एक दृष्टिकोण से पता चलता है कि विचाराधीन सैनिक रोमन सैनिक हैं जो एक यहूदी भविष्यवक्ता का जवाब देंगे। यदि ऐसा है, तो हम यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि गैर-यहूदी लोग एक यहूदी भविष्यवक्ता का जवाब देंगे और यहूदी रीति-रिवाजों के अनुसार एक यहूदी भविष्यवक्ता से बपतिस्मा लेने आएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करना सही है।

खैर, यह विशेष दृष्टिकोण सबसे आम दृष्टिकोण नहीं है। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग इस दृष्टिकोण को मानते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से पता चलता है कि विचाराधीन सैनिक हेरोदेस एंटिपस की सेना हो सकते हैं, जो पेरिया में स्थित हो सकते हैं।

अगर ऐसा है, तो उनकी धार्मिक मान्यताएँ जो हो रहा है, उसके साथ संरेखित होंगी और जॉन उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाएगा, या वे पहले जॉन से पूछेंगे, हमें क्या करना चाहिए? जॉन उन्हें यह बताने का अवसर लेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अधिक से अधिक विद्वान यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यहाँ जिन सैनिकों की बात हो रही है, वे यहूदी सहायक होंगे जो आम तौर पर कर संग्रहकर्ताओं की निगरानी और सुरक्षा करेंगे, जबकि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर ऐसा है, तो कर संग्रहकर्ताओं और सैनिकों का संदर्भ समझ में आता है क्योंकि वे अक्सर एक ही क्षेत्र में एक साथ होंगे।

चाहे जो भी हो, जॉन के संदेश को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। चाहे आप सैनिक हों या कर संग्रहकर्ता, जब आप पश्चाताप करने का दावा करते हैं तो वही करें जो सही है। इन दिनों, जब हम यीशु के अनुयायियों के बारे में सोचते हैं, तो कभी-कभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जॉन बैपटिस्ट हो जो हमें सही काम करने के लिए कह रहा हो और बुला रहा हो।

आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। आजकल, यह कहना कि आप एक ईसाई हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप न्याय और निष्पक्षता से जीते हैं और उससे प्यार करते हैं, जो सही है वह करते हैं, जो सही है वह बोलते हैं, और लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पश्चाताप का मतलब है कि मैं भगवान के साथ मुद्दों को सुलझाता हूँ , और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे और साथी मनुष्यों के बीच क्या होता है। जॉन बैपटिस्ट का संदेश यहाँ पश्चाताप की समझ के बारे में बात करता है।

पश्चाताप नहीं है; मैं इसे भगवान के साथ सुलझाता हूँ, और बस इतना ही। नहीं, मैं इसे भगवान के साथ सुलझाता हूँ, और क्योंकि मैं इसे भगवान के साथ सुलझाता हूँ, मैं अब उन लोगों के साथ व्यवहार कर सकता हूँ जो भगवान की छवि और समानता में बनाए गए हैं जिस तरह से वे निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के योग्य हैं, और जब भी मैं उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो मैं भगवान के साथ अपने रिश्ते के नियमों को नष्ट या उल्लंघन करता हूँ जिन्होंने उन्हें अपनी छवि और समानता में बनाया है। धार्मिक विश्वास जो कहता है कि मैं केवल भगवान के साथ जांच कर सकता हूं और अपने आस-पास जो चाहूं कर सकता हूं, वह जॉन बैपटिस्ट के मंत्रालय और ल्यूक के विवरण के विपरीत है कि सुसमाचार क्या है जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं।

यूहन्ना अध्याय 3, श्लोक 15 से 18 में बलवान के आने के बारे में बात करेगा। जब लोग उम्मीद कर रहे थे, तो सभी अपने दिलों में यूहन्ना के बारे में सोच रहे थे कि क्या वह मसीह हो सकता है। लेकिन यूहन्ना ने उन सभी को उत्तर दिया, "मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वह आ रहा है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, जिसके जूतों का फीता मैं खोलने को तैयार नहीं हूँ।"

वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका विनोइंग फोर्क उसके हाथ में है, ताकि वह अपने खलिहान की घोषणा करे और गेहूँ को खलिहान में इकट्ठा करे। भूसी द्वारा, वह न बुझने वाली आग से जलाएगा।

इसलिए, उसने कई अन्य लुटेरों के साथ मिलकर लोगों को खुशखबरी सुनाई। लेकिन हेरोदेस तेत्रार्क ने, जो अपने भाई की पत्नी हेरोदियास के कारण, हेरोदेस के सभी बुरे कामों के लिए उलाहना दिया था, उन सब के साथ यह भी जोड़ा, कि उसने यूहन्ना को जेल में बंद कर दिया। अब, जब सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया, और जब यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्ग खुल गया, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उस पर उतरा, और स्वर्ग से एक आवाज़ आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है।

मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जॉन ने शक्तिशाली के आने के बारे में प्रचार किया। जॉन आने वाले मसीहा के बारे में बात करता है।

मसीहा ज़्यादा शक्तिशाली है। जॉन अपने जूते खोलने के भी योग्य नहीं है। मसीहा पवित्र आत्मा और आग के साथ आता है।

ओह, अगर आप करिश्माई हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा और अग्नि वे पारंपरिक भाषाएँ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने के लिए यहाँ रुकना चाहिए।

ल्यूक के सुसमाचार में पवित्र आत्मा और आग का संदर्भ शायद वैसा न हो जैसा आप सोचते हैं। क्या पवित्र आत्मा है, हाँ, और आग किसका संकेत देती है? न्याय। आग, ओह, लोगों के सिर पर बसने के लिए आने वाली ईश्वर की आग नहीं है, और वे, हाँ, अन्य भाषाएँ बोलते हैं।

नहीं। पवित्र आत्मा और अग्नि ही पवित्र आत्मा और न्याय है। यहाँ, हमें बताया गया है कि वह उस कुल्हाड़ी के बारे में भी बात कर रहा है जो उस पेड़ को काटने के लिए पहले से ही तैयार है जो फल नहीं दे रहा है।

न्याय का सवाल है। दूसरे शब्दों में, यूहन्ना पश्चाताप के लिए कहता है क्योंकि पश्चाताप की कमी परमेश्वर के न्याय को आकर्षित करती है। पश्चाताप की कमी ईश्वरीय एजेंट से दंडात्मक प्रतिशोध को आकर्षित करती है जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करता है।

जैसा कि मार्शल कहते हैं, यहूदी स्रोत बताते हैं कि पहली सदी में, अंतिम दिनों में आत्मा के उंडेले जाने को शुद्धिकरण और उद्धार के साधन के रूप में और या उग्र न्याय के साधन के रूप में समझा जा सकता है। मसीहा का पवित्र आत्मा के उपहार के साथ जुड़ाव कम स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। जब यूहन्ना कहता है कि वह पवित्र आत्मा और आग के साथ आता है, तो वह शुद्ध करने वाले के रूप में आता है, जब लोग पश्चाताप करते हैं तो उन्हें शुद्ध करता है, और न्याय भी करता है।

जॉन जेल में होगा, और वह हेरोदेस द्वारा जेल में होगा क्योंकि वह बहुत दृढ़ था और इस बात पर दृढ़ था कि हेरोदेस ने क्या गलत किया था, अपने भाई की पत्नी को छीन लिया था। और यह एक समस्या थी। और अनाचार के मामले में, जॉन रुकने वाला नहीं है क्योंकि पश्चाताप का संदेश ऐसा संदेश नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति चयनात्मक हो और कहे कि आप इस संदेश को शक्तिशाली लोगों तक नहीं पहुँचा सकते।

जब हेरोदेस ने अपनी पत्नी एथेना को, अरे माफ़ कीजिए, जब हेरोदेस ने अपनी पत्नी, अरब के राजा अरेटस की बेटी को, हेरोदियास से विवाह किया, जो उसकी भतीजी और उसके भाई की पूर्व पत्नी थी। इस बात ने जॉन को प्रेरित किया, यह जानते हुए कि यह सांस्कृतिक रूप से उचित और धार्मिक रूप से सही नहीं था, हेरोदेस को फटकार लगाने के लिए। उसका साहस एक सच्चे भविष्यवक्ता का साहस था।

लेकिन हेरोदेस क्रोधित हो गया, और हेरोदेस उससे नाराज हो गया और उसे कैद कर लिया। हम जानते हैं कि हेरोदेस उसे मार डालेगा। लेकिन जॉन की सेवकाई पर वापस आते हुए, जॉन परमेश्वर के संदेश को देने में इतना स्पष्ट, इतना साहसी होगा कि बहुत से लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे और आकर बपतिस्मा लेंगे।

और लूका हमें बताता है कि जो लोग आए थे, उनमें से एक यीशु था। लूका हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता कि यीशु बपतिस्मा क्यों लेना चाहते थे, लेकिन मैथ्यू के विवरण में, यीशु यूहन्ना से बातचीत में प्रवेश करते हैं। जिसमें यूहन्ना यीशु से पूछता है, मुझे तुम्हें बपतिस्मा नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम धर्मी हो।

वास्तव में, आपको पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मत्ती के वृत्तांत में, यीशु का यूहन्ना को जवाब था कि वह बपतिस्मा लेना चाहता था ताकि परमेश्वर की सभी धार्मिकताएँ पूरी हो सकें। लूका के मामले में, हम यीशु और यूहन्ना के बीच हुई बातचीत के बारे में नहीं जानते।

लेकिन हमें बताया गया है कि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। मत्ती में जो हुआ, वही यहाँ भी हुआ। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तो वह यीशु की सेवकाई की शुरुआत और यूहन्ना की सेवकाई का अंत होने वाला था।

बपतिस्मा के समय स्वर्ग खुल जाएगा। और लूका हमें बताएगा, अन्य सुसमाचारों के विपरीत, लूका कहेगा कि यीशु के प्रार्थना करते समय स्वर्ग खुल गया। शायद यह मेरे लिए आपको यह बताने के लिए एक अच्छी जगह है कि आपको लूका पर इन व्याख्यानों का पालन करते समय ध्यान देना चाहिए।

लूका का जोर आत्मा, पवित्र आत्मा पर है, और उसका जोर प्रार्थना पर है। लूका के अनुसार, प्रमुख घटनाएँ प्रार्थना से शुरू होती हैं। परमेश्वर के मुख्य अभिनेता या एजेंट परमेश्वर का कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित, निर्देशित या सशक्त होते हैं।

ल्यूक, जिस व्यक्ति से मैंने आपको अभिजात वर्ग के रूप में मिलवाया था, वह पवित्र आत्मा की शक्ति में विश्वास करता है और कहता है कि आत्मा को हर दुनिया में एक एजेंट होना चाहिए। वह प्रार्थना की शक्ति में इतना विश्वास करता है कि व्यक्ति को ईश्वर का चेहरा तलाशने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति को ईश्वर से संपर्क करने की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि मेरी सेवकाई के हर पहलू में, जब मैं प्रार्थना में अपने पुराने आदमी, परमेश्वर, के साथ जाँच करने के लिए अधिक समय समर्पित करता हूँ , तो चीजें थोड़ी अधिक सुचारू रूप से चलने लगती हैं। यीशु की सेवकाई में, बपतिस्मा के ठीक बाद, लूका ने कहा कि उसने प्रार्थना की। और जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया।

आत्मा अभिषेक के रूप में आई, और हमें बताया गया है कि आत्मा उसके सिर पर बैठे कबूतर की तरह आई। यह एक दृश्यमान प्रतीक बन जाएगा कि, वास्तव में, यह परमेश्वर के बच्चे के साथ हुआ है जो मसीहा के रूप में दुनिया में आता है। तो इसकी कल्पना करें: पवित्र आत्मा और कबूतर के रूप में उस पर आने वाले परमेश्वर के अभिषेक की एक दृश्यमान अभिव्यक्ति है।

और फिर एक श्रव्य प्रमाण भी आता है जो कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मसीहा है। जॉन ने कुछ शानदार काम किए हैं, लेकिन जॉन की सेवकाई अभी चरम पर है।

इस व्यक्ति, यीशु से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं उसके साथ इस दुनिया में कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लूका इस घटना के तुरंत बाद आगे बढ़ता है और यीशु की वंशावली के बारे में बात करना शुरू करता है।

मैंने इस व्याख्यान की शुरुआत में पहले ही उल्लेख किया था कि, मैथ्यू के विपरीत, जो यीशु की वंशावली को डेविड और अब्राहम के यहूदी मूल से जोड़ता है, ल्यूक यीशु की वंशावली को आदम, सभी मनुष्यों के पिता से जोड़ता है, क्योंकि उसका सुसमाचार एक सार्वभौमिक सुसमाचार है। उसका सुसमाचार वह है जो कहता है कि परमेश्वर पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है। और एक गैर-यहूदी के रूप में एक साथी गैर-यहूदी को लिखते हुए, यह समझ में आता है कि वह उसी पर जोर देता है।

उनकी वंशावली मैथ्यू की वंशावली से अलग है। अगर आप लूका की वंशावली देखें, तो आप देखेंगे कि उसने अपनी वंशावली विपरीत दिशा में प्रस्तुत की है। और जैसा कि मैंने बताया, लूका के लिए वंशावली आदम से शुरू होती है।

मैथ्यू के विपरीत, लूका कुछ ऐसे नाम देगा जो महत्वपूर्ण हैं जिन्हें मैथ्यू नहीं जोड़ता है और कुछ ऐसे नाम जो मैथ्यू के लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें लूका नहीं जोड़ता है। वंशावली के संदर्भ में, कोई अन्य अवलोकन कर सकता है, जैसे कि यीशु लगभग 30 वर्षों में अपना मंत्रालय शुरू करेगा, जैसा कि लूका हमारे लिए इसका पता लगाएगा। वह हमें दिखाएगा कि इस सब में उसकी रुचि का एक हिस्सा उस यीशु की उत्पत्ति का पता लगाना है जिसका अभी बपतिस्मा हुआ था जिसके बारे में उसने हमें यूसुफ की वंशावली के माध्यम से दाऊद को बताया था ताकि जब वह अपना मंत्रालय शुरू करे, तो हम उस मसीहा के बारे में सोचना शुरू कर दें जो परंपरा और दाऊद के वंश में आता है।

ईश्वरीय प्रमाण यह दिखाएगा कि यह व्यक्ति प्रिय पुत्र बनने जा रहा है जो आज्ञाकारिता में काम करेगा और परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। लूका फिर उसके 30 वर्षों का उल्लेख करेगा, और फिर वह हमें बताएगा कि आत्मा यीशु को परीक्षा में ले जाएगी। और परीक्षा में, वह 40 दिनों के बारे में बात करेगा।

तो, मैं आपका ध्यान कथात्मक प्रवचन में 30 और 40 की उम्र के कुछ महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जब आप 30 और 40 के बारे में सोचते हैं, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। 30 वह उम्र है जिस पर पुजारी और लेवी पारंपरिक रूप से परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना कर्तव्य शुरू करते हैं।

30 साल की उम्र यीशु के लिए अपनी सेवकाई करने का सबसे सही समय है। यहूदी परंपरा के अनुसार, दाऊद ने 30 साल की उम्र में राज करना शुरू किया था। 30 साल की उम्र में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना।

यह वह उम्र है जब परमेश्वर ने उसे जो सपना दिया था वह पूरा होगा। यह प्राचीन यहूदी संस्कृति में भी वह उम्र है जब अधिकांश पुरुषों को विवाह करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाएगा। ओह, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं।

आपने कहा, ओह, लेकिन आपने मुझे बताया था कि महिला की उम्र लगभग 12 साल होगी, और पुरुष की उम्र, आपने कहा 30 साल। हाँ, और हाँ। यहूदियों और रोमनों दोनों में 26 से 30 साल की उम्र के बीच पुरुषों की शादी करने की एक ही परंपरा है।

यहूदियों के लिए, खास तौर पर, 30 साल की उम्र वह समय होता है जब वे शादी करने के लिए पर्याप्त परिपक्व महसूस करते हैं। इसलिए, अगर आप पहले से ही उम्र के अंतर की गणना कर रहे हैं, तो यह सही है। जी हाँ, औसत पुरुष जो पहली बार कुंवारी लड़की से शादी करता है, उसके बीच लगभग 17 से 18 साल का अंतर होने की संभावना है।

अब, अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए। आखिरकार, यह एक वैश्विक घटना बन रही है। मुझे नहीं पता कि आप इस टेप को किस तारीख को देख रहे हैं, लेकिन इस साल, 2019 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के और उनकी वर्तमान पत्नी के बीच वास्तव में 24 साल का अंतर है।

और ऐसे राजनेता भी हैं जिनकी पत्नी और उनकी उम्र में 18, 17 या 20 साल का अंतर है। मैं बस आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें नहीं लगता कि यह प्राचीन दुनिया के लिए बहुत अजीब है क्योंकि आज हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम इतने आत्म-धर्मी हो जाते हैं और प्राचीन दुनिया को दोष देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यीशु ने 12 साल की उम्र में किसी से शादी कर ली थी।

मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लूका हमें बताए कि यीशु 30 वर्ष की उम्र में अपना मंत्रालय शुरू करेंगे, यहूदी परंपरा के अनुसार, पुरुषों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उस जिम्मेदारी में पत्नी और परिवार रखने में सक्षम होना शामिल है। यहूदी परंपरा में 40 भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है, एक महत्वपूर्ण संख्या है। हमें यहाँ बताया गया है कि लूका में यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करेंगे।

जैसा कि हम निर्गमन और व्यवस्थाविवरण में पढ़ते हैं, मूसा भी 40 दिनों तक ऐसे ही अभ्यास में शामिल था। और हम जानते हैं कि 1 राजा अध्याय 19 में एलिय्याह ने 40 दिनों तक उपवास किया था। इसलिए, जब आप इन परंपराओं के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा के बारे में सोचें।

कुछ लोगों ने पूछा है कि 40 प्रतीकात्मक है या वास्तविक। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बाद में बहस होगी। मेरा कहना यह है कि लूका यहूदियों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और मानदंडों को जानता है।

वह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु द्वारा 30 वर्ष की उम्र में अपना मंत्रालय शुरू करने के बारे में सोचना महज संयोग नहीं है। अगर कोई पादरी 30 वर्ष की उम्र में मंत्रालय शुरू करता है, तो यह वास्तव में समाज के लिए उसके योगदान का सम्मान करने का अच्छा समय है। और लोग वास्तव में उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया गया है।

लूका आगे यीशु के प्रलोभन के बारे में बात करेगा। अब, आगे की बात पर ध्यान दें। उसने हमें बताया कि जब उसका बपतिस्मा हुआ, तो आत्मा उस पर उतरी।

और जब आत्मा उस पर उतरी, तो वह कबूतर के रूप में उस पर उतरी। और स्वर्ग से एक आवाज़ आई जो पुष्टि करती है कि यह वास्तव में प्रिय पुत्र है। फिर लूका ने हमें वंशावली देना शुरू कर दिया, मानो वह हमें भ्रमित कर रहा हो।

वह हमें भ्रमित नहीं कर रहा था। वह बस यह कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, जिस पर आत्मा ने श्रव्य पुष्टि के साथ निवास किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है, वह भी वही है जो यूसुफ के वंश के माध्यम से दाऊद की जड़ से आता है। और फिर वह अध्याय 4, श्लोक 1 से 13 में आगे बढ़ता है, हमें यह बताने के लिए कि पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है।

तो, आइए हम लूका अध्याय 4 की आयत 1 से 13 तक पढ़ें। और यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा के द्वारा जंगल में चालीस दिन तक शैतान द्वारा परखे जाने के कारण आगे बढ़ा। और उसने उन दिनों में कुछ भी नहीं खाया।

जब वे समाप्त हो गए, तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, कि लिखा है, कि मेरा प्राण केवल रोटी से न बचेगा।

और शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, “ मैं यह सब अधिकार और तेरा वैभव तुझे दूँगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और मैं इसे जिसे चाहूँ, उसे देता हूँ। यदि तू मुझे प्रणाम करेगा, तो यह सब तेरा हो जाएगा।” यीशु ने उसको उत्तर दिया, “ लिखा है , कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर।”

और उसे यरूशलेम में ले जाकर मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। पद 12 यीशु ने उसको उत्तर दिया, कि कहा गया है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और जब शैतान सब परीक्षाएँ कर चुका, तो उचित समय तक उसके पास से चला गया।

लूका में यीशु के प्रलोभन से बहुत सी बातें पता चलती हैं, जिन्हें मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सबसे पहले, आप ध्यान दें कि यीशु को जंगल में परीक्षा के लिए आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया था। मैंने उल्लेख किया कि यूहन्ना जंगल में था, एकांत की जगह, एकांत की जगह।

यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया, जहाँ वह स्वयं और शैतान द्वारा परीक्षा में पड़ेंगे। लूका में यह परीक्षा 40 दिनों के दौरान होगी जब वह उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शैतान उसे उसके सबसे कमजोर स्थान पर परीक्षा में डालेगा जब वह उससे पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि वह उपवास कर रहा है।

प्रलोभन तब होगा जब यीशु सबसे ज़्यादा भूखे और कमज़ोर होंगे। लेकिन एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए जब आप प्रलोभन को देखते हैं, वह यह है कि यह उस समय यीशु की कमज़ोरियों के बारे में प्रलोभन नहीं है। बल्कि यह उनकी पहचान, उनकी वफ़ादारी और परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में भी एक पाठ है।

जब आप शैतान और उसके प्रलोभन के बारे में सोचते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, कृपया ध्यान दें कि यीशु के मामले में, प्रलोभन, यदि आप चाहें, तो आध्यात्मिकता के अपने उच्चतम बिंदु पर आया था। बपतिस्मा से बाहर आने के बाद उसने पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव किया; यह दिखाने के लिए एक दृश्य और श्रव्य संकेत है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। यही वह समय है जब उसे प्रलोभन में ले जाया जाएगा।

आप यह भी ध्यान दें कि जब उसे प्रलोभन में ले जाया जा रहा था, तो यह शैतान नहीं था जो उसे प्रलोभन में ले जा रहा था, बल्कि यह आत्मा थी जो उसे प्रलोभन में डालने के लिए जंगल में ले जा रही थी। आत्मा उसे प्रलोभन में उजागर करेगी। आत्मा उसे सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के सामने उजागर करेगी जो इस दुनिया पर शासन करती है और इसके मामलों को नियंत्रित करती है।

और जब वह उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक हो जाता है, तो आत्मा, यीशु को ऐसा करने के लिए उजागर करने के बाद, यह प्रदर्शित करेगी कि वास्तव में, यीशु के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली दुष्ट आध्यात्मिक प्राणी पर विजय पाने की शक्ति है। इसलिए, जब वह सेवकाई में उतरता है, तो वह केवल शब्दों से ही सभी बुरी शक्तियों को वश में कर सकता है। और उसके अनुयायी यीशु के नाम के उच्चारण से उन बुरी शक्तियों को वश में कर सकते हैं, जिन्होंने इस जंगल के अनुभव में उन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था।

दूसरी बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वह है पहचान का प्रलोभन। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप इसे भूल जाएँ। क्योंकि जब स्वर्ग से आवाज़ आई, तो आवाज़ ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है।

शैतान अंदर आता है और कहता है, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, तो यह करो। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, तो ईश्वर के पुत्र के रूप में उसकी पहचान में संदेह बोने की कोशिश करो। लूका पर वापस जाने से पहले, मैं यह बताना चाहूँगा कि मैथ्यू और लूका के बीच प्रलोभन का क्रम अलग है।

विषय-वस्तु लगभग एक जैसी ही है, बस थोड़े बहुत अंतर हैं। मत्ती ने यहूदियों को जो पत्र लिखा था, उसमें ज़्यादा उद्धरणों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लूका ने भी हिब्रू शास्त्रों से उद्धरणों का इस्तेमाल किया था। लूका ने कहा, यीशु को परीक्षा में ले जाया गया।

पेराज़ो शब्द का इस्तेमाल उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया है जिससे यीशु गुज़रेंगे। तो, इस घुमावदार रास्ते पर मेरे साथ चलकर प्रलोभन शब्द की परिभाषा पर चलें। इस शब्द का अर्थ है लुभाना, अनुचित व्यवहार या कार्य, बहकाना, उसे समझौते की स्थिति में लाना।

इस शब्द का अर्थ जांच की प्रक्रिया में फंसाना भी है, ऐसे प्रश्न पूछना जिससे जब तक आप उत्तर दे रहे हों, आप उलझ जाएँ और ऐसी बातें बोल दें जो आपको नहीं कहनी चाहिए और ऐसी प्रतिबद्धताएँ करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते या ऐसी बातें कहें जिनके लिए कोई आपको बाद में पकड़ ले, जो आप कहना नहीं चाहते थे। परीक्षा में पड़ना शब्द का अर्थ सबूत देना या सबूत के सामने रखना भी है, चाहे वह अच्छे इरादे से हो या बुरे इरादे से। इस शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए भी किया जा सकता है कि परमेश्वर लोगों को यह साबित करने के लिए परखता है कि वे दृढ़ रह सकते हैं, जैसे कि चरित्र की परीक्षा।

बाइबल में कभी-कभी इस शब्द का इस्तेमाल लोगों द्वारा परमेश्वर की परीक्षा लेने के संदर्भ में भी किया जाता है। जब शैतान या शैतान यीशु को लुभाने के लिए उसके पास आता है, तो लगभग सभी परिभाषाएँ काम आती हैं। उसे भोजन के बारे में लुभाने की कोशिश करते हुए, ओह, तुम भूखे हो, 40 दिन और 40 रातें, ओह यीशु, यह कितना अच्छा होगा।

मेरा मतलब है, आप बहुत शक्तिशाली हैं अगर आप यहाँ के कुछ पत्थरों को देख सकते हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि जंगल में पत्थर कैसे दिखेंगे, लेकिन ओह, ये पत्थर, मेरा मतलब है आप, माफ़ कीजिए, आप उन्हें रोटी में बदल सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाइए क्या? यहूदियों के इतिहास में भगवान ने पहले भी ऐसा किया है। जंगल में, जब वे भूखे होते हैं, तो वह उन्हें स्वर्ग से मन्ना देता है। मेरा मतलब है कि यह शक्तिशाली चीज़, भोजन, बस इसे रोटी में बदल दें।

वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे ऐसा कहने या करने के लिए नहीं फँसा सकते जो मैं नहीं करूँगा। और कदम दर कदम, कदम दर कदम, यीशु शैतान की सभी साज़िशों, योजनाओं और चालों को परास्त करता है। उसे आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया, और उसने साबित कर दिया कि, वास्तव में, वह परमेश्वर का पुत्र है।

जब आप बपतिस्मा और प्रलोभन की कहानियों के बीच क्या हो रहा है, इस पर नज़र डालते हैं, तो मैं यहाँ जो संबंध कहता हूँ, वह उल्लेखनीय है। स्वर्ग से आई आवाज़ के रूप में परमेश्वर के पुत्र की पहचान की परीक्षा तब होगी जब उसका सामना शैतान से होगा। परमेश्वर के साथ संबंध एक प्यारे बेटे के रूप में प्रमाणित होता है।

उसे यह देखने के लिए मजबूर किया जाएगा कि क्या वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा सकता है। परमेश्वर द्वारा उसकी स्थिति को मान्य करना कि वह जिस पर प्रसन्न है, अभी भी परखा जाना बाकी है। और अगर आपको लगता है कि शैतान को नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, तो वह यीशु की पहचान पर संदेह करेगा।

वह अपना मिशन बदलना चाहेगा। वह उससे कहेगा कि वह खुद को सत्ता के स्थान पर स्थापित करे। अरे, अगर तुम झुकोगे, तो मैं यह सब जिसे चाहूँगा, उसे दे दूँगा।

कुछ लोगों ने कहा है कि शैतान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। नहीं, यह भ्रामक है। क्योंकि अगर आप आरंभिक ईसाई धर्म के आत्मा ब्रह्मांड विज्ञान को देखें, तो मसीह के बिना दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिस पर शैतान का शासन और नियंत्रण है।

और वह दुनिया जो शैतान द्वारा शासित और नियंत्रित है, वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहाँ शैतान और उसके एजेंट मसीह के बिना दुनिया के मामलों को नियंत्रित करते हैं। तो, शैतान के पास कुछ शक्ति थी। और उसके पास उच्च पदों पर कुछ लोग थे।

वह यीशु को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने एजेंडे के लिए फँसा रहा था। लेकिन आप देखिए, परमेश्वर इस दुनिया का परमेश्वर है। कोई भी शक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती।

शैतान खुद परमेश्वर के अधीन है। इसलिए, यदि यीशु उसके सभी प्रलोभनों का सामना कर लेता, तो यीशु के पास अब दुष्ट शक्तियों की शक्तियों से ऊपर शक्ति होती। इस तरह, आगे चलकर कहीं न कहीं चर्च में, यीशु के नाम पर, अंधकार की आत्माएँ बाहर आ जाएँगी।

यीशु की सेवकाई में, वह दुष्टात्माओं से कहेगा कि वे अपनी आत्मा को छोड़ दें, और वे चले जाएँगे। यीशु की सेवकाई में, क्योंकि उसे वह शक्ति दी गई है जो अन्य सभी शक्तियों से ऊपर है, वह मरे हुओं को फिर से जीवित कर देगा। वह बीमारों को चंगा करेगा।

चूँकि वह निराश लोगों को आशा और थके हुए लोगों को शक्ति प्रदान करेगा, इसलिए प्रलोभन की साजिशें स्पष्ट हैं। और जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको प्रलोभन की साजिशों को देखने के तीन तरीके बताता हूँ।

इसके अलावा , अपने निजी जीवन के लिए एक सावधान निगरानी शब्द के रूप में। जैसा कि मैं आपको बताता हूं या संक्षेप में बताता हूं कि यीशु के प्रलोभन के साथ क्या हो रहा है, नंबर एक चीज जुनून है।

समझिए कि शैतान हमारी भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ है। और वह जानता था कि अगर वह यीशु की भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखकर काम कर सकता है, तो वह अच्छा कर सकता है। उसने ऐसा ही किया।

उसने ऐसा ही किया। वह जानता था कि लोगों को प्रतिष्ठा पसंद होती है। उसने प्रतिष्ठा, अधिकार और प्रसिद्धि के लिए यीशु की संवेदनशीलता का सहारा लिया।

वह कहता है कि मैं तुम्हें यह दे दूंगा। मैं तुम्हें यह दे दूंगा। लेकिन आप देखिए, आत्मा के नेतृत्व में, यीशु उस पर विजय प्राप्त करेंगे।

क्योंकि उसकी सेवकाई इसके बिलकुल विपरीत है, वह विनम्र है। वह चरनी में पैदा हुआ था।

उनके माता-पिता में विनम्रता की गहरी भावना दिखती है। हमें बताया गया है कि वह अपने माता-पिता के अधीन रहते हुए आज्ञाकारी रहे। उनका मंत्रालय हमारी दुनिया में अपने पिता के काम को करने वाला विनम्र नेता बनने जा रहा था।

और शैतान भी जानता है, और उसने यीशु के साथ ऐसा करने की कोशिश की, कि शक्ति एक ऐसी जगह है जहाँ आप लोगों को गिरा सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसकी पहचान पर सवाल उठाते हुए, वह उससे यह कहने की अपील कर रहा था कि वह उसे समय से पहले असाधारण चीजें करने की चमत्कारी क्षमता देगा।

यीशु इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो चाहे वह जुनून हो, भोजन की इच्छा हो या कुछ और, या फिर समर्पण की भूख हो, हममें से बहुतों के लिए यह भोजन की इच्छा नहीं है। आजकल, यह सेक्स है।

यह लालच है। लेकिन हममें से कुछ लोगों के लिए यह भोजन है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि शैतान की रणनीति वही रही है।

वह आपकी लगन और आपकी संवेदनशीलता से अपील करता है कि आप शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करें और देखें कि क्या आप झुकेंगे। आप देखिए, यीशु झुकेंगे नहीं। और वह हमारे लिए एक अच्छे आदर्श के रूप में कार्य करता है।

इस सत्र को समाप्त करते हुए, मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि जॉन द बैपटिस्ट की सेवकाई उस स्थान पर पहुँचने वाली थी जहाँ यीशु की सेवकाई शुरू होने वाली थी। यीशु की सेवकाई बहुत ही आकर्षक तरीके से शुरू नहीं हुई थी। यीशु की सेवकाई की शुरुआत साधारण लोगों के साथ पहचान करके हुई जिन्होंने स्वीकार किया कि उनका बपतिस्मा हो चुका है और उनका बपतिस्मा हुआ था।

यीशु की सेवकाई तब जारी रहेगी जब पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा, और आत्मा उसे प्रलोभन में डाल देगी। लेकिन आप देखिए, उस प्रलोभन में, वह विजयी होगा। और क्योंकि वह विजयी होगा, अध्याय 4, श्लोक 14 से आगे, वह एक सेवकाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें वह फिर से पुष्टि करने जा रहा है कि उसका जीवन और सेवकाई पूरी तरह से इस बारे में है कि आत्मा क्या कर रही है, उसके माध्यम से और उसके अंदर काम कर रही है।

और इसमें, वह उस आदेश का निर्वहन करेगा जो परमेश्वर ने उसे दुनिया को बचाने के लिए दिया है। यह आदेश लूका बाद में प्रेरितों के काम की पुस्तक में थिओफिलस को लिखेगा कि जब तक वह अपना लेखन समाप्त नहीं कर लेता, तब तक यह जारी रहेगा। राज्य आगे बढ़ रहा है।

हाँ, यह यरूशलेम से लेकर यहूदिया के क्षेत्रों, सामरिया, दुनिया के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक फैला है। और आप जानते हैं क्या? सेवकाई इतनी तेजी से आगे बढ़ी, इतनी शक्तिशाली कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति एक युवा व्यक्ति के जीवन को थाम लेगी।

एक युवक एक किताब पढ़ रहा था जो किसी ने उसे दी थी जिसका शीर्षक था महानतम विजेता। उस किताब को पढ़ने से, इस बात पर विचार करने से कि यीशु हमारे संसार में क्या करने आएंगे, सुसमाचार की शक्ति इस युवक के जीवन को जकड़ लेगी। वह बदल जाएगा और पहले जैसा नहीं रहेगा।

वह व्यक्ति एक अफ़्रीकी गाँव से निकलेगा। समय के साथ, वह अलग-अलग शहरों में जाएगा, बस दुनिया को यह बताने की कोशिश करेगा कि, वास्तव में, सुसमाचार की शक्ति वास्तविक है। वह युवा व्यक्ति अब आपसे एक गंजे सिर और अजीब लहजे वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में बात कर रहा है।

हाँ, यह मैं ही हूँ। यीशु की सेवकाई किसी आकर्षक तरीके से शुरू नहीं हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता, पुष्टि, प्रमाण और घोषणाओं के साथ हुई कि, वास्तव में, वह वही कर रहा था जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था।

और वह इसे ईमानदारी से कर रहा था। प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने से वह दुनिया में उन कार्यों और लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए मुक्त हो जाएगा जिन्हें शैतान ने फँसाया है और कठिन परिस्थितियों में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे आप हमारे साथ इन व्याख्यानों का पालन करेंगे, आप ईश्वर को अपने जीवन में एक बहुत ही खास तरीके से काम करने की अनुमति दे रहे हैं।

और आप नेतृत्व कर रहे हैं, या मैं कहूँ, आप पवित्र आत्मा के कार्य की ओर झुक रहे हैं, जो आकर आपके हृदय को थाम लेगा। आकर आपके जीवन को बदल देगा। आकर आपको सच्चे पश्चाताप का एहसास दिलाएगा, जैसा कि यूहन्ना ने प्रचार किया था।

जैसा कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ यात्रा पर अपने स्थान की कल्पना करते हैं या इस श्रृंखला के माध्यम से यीशु से मिलते हैं, मैं आपको खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए आता है, तो वह आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते कि आप कर सकते हैं।

और वह आपको आपके बारे में उससे भी ज़्यादा बातें बताएगा जितना आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। भगवान आपकी मदद करें और आपको अनुग्रह प्रदान करें। भगवान आपको आशीर्वाद दें।

हो सकता है कि इन व्याख्यानों को सुनते समय आप किसी बड़े प्रलोभन में फँस गए हों। ईश्वर आपको पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करें ताकि आप सफलतापूर्वक इससे बाहर निकल सकें। याद रखें, यीशु ने बाइबल के उद्धरणों के माध्यम से शैतान से निपटा था।

वह रो रहा था और प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था। यदि आपका प्रलोभन भारी हो रहा है, तो बस परमेश्वर को पुकारते रहें। हार न मानें।

दृढ़ रहो। सच्चे रहो। परमेश्वर के वचन से पोषित रहो।

उस पर भरोसा रखें। उस पर भरोसा रखें कि वह आपको बाहर निकालेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वह आपको बाहर निकलने में मदद करता है, वैसे ही आप इस मार्ग के बाकी हिस्सों में हमारे साथ चलेंगे, यह महसूस करते हुए कि, हाँ, वास्तव में, परमेश्वर वफादार है।

वह भरोसेमंद है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और हम उसके बेटे, यीशु मसीह की उद्धारक कृपा पर विश्वास कर सकते हैं। हमारे साथ इन व्याख्यानों को सुनने और उनका अनुसरण करने के लिए आपका धन्यवाद।

भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको और अधिक अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। आइए अध्याय 4, श्लोक 13 पर जाएं।

यह डॉ. डैन डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दिया गया उपदेश है। यह सत्र 6 है, यूहन्ना और यीशु की तैयारी, लूका 3:1-4:13।