**डॉ. डैनियल के. डार्को, लूका रचित सुसमाचार, सत्र 8, गलील   
में यीशु का मंत्रालय , भाग 2, यीशु के शिष्य   
और फरीसी**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को और लूका के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 8 है, गलील में यीशु का मंत्रालय, भाग दो, यीशु के शिष्य और फरीसी।   
  
लूका के सुसमाचार पर बाइबिल ईलर्निंग [Biblicalelearning.org] व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है।

इस बाइबिल ई-लर्निंग श्रृंखला में, हम अब तक लूका के सुसमाचार में कुछ चीजों को कवर कर चुके हैं और जो आखिरी व्याख्यान दिया गया वह नासरत और कफरनहूम में यीशु के बारे में था। मैंने बताया कि कैसे उन्होंने नासरत के एक आराधनालय में अपना घोषणापत्र सुनाया, और मैं पास के शहर कफरनहूम में मंत्रालय करने गया। इस व्याख्यान में, हम यीशु की सेवकाई के दूसरे चरण को देखने जा रहे हैं जिसमें वह शिष्यों को बुलाता है।

वह लोगों को बुलाता है जिन्हें वह प्रशिक्षित करेगा, सुसज्जित करेगा, और मार्गदर्शन करेगा ताकि वे उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद आगे बढ़ सकें। इसलिए हम अध्याय 5 से आयत 1 से 11 तक यीशु के शिष्यों के आह्वान को देखने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और मैंने पढ़ा, एक अवसर पर, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर दबाव डाल रही थी, वह गेनेसरेट झील के किनारे खड़ा था, और उसने झील के किनारे दो नावें देखीं, लेकिन मछुआरे उनमें से बाहर निकल गए थे और अपने जाल धो रहे थे। नावों में से एक, शमौन की, पर जाकर उसने उससे कहा कि वह ज़मीन से थोड़ा हट जाए।

वह नाव पर बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा और जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसने शमौन से कहा कि वह गहरे समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। और शमौन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, परन्तु आपके कहने पर मैं जाल डालूँगा। जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ीं और उनके जाल फट गए।

उन्होंने दूसरी नावों में बैठे अपने साथियों को संकेत दिया कि वे आकर उनकी सहायता करें और वे आकर नावों में पानी भर गए और दोनों नावों में पानी इतना भर गया कि वे डूबने लगीं। लेकिन जब शमौन पतरस ने यह देखा, तो वह यीशु के घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, क्योंकि वह और उसके सभी साथी इतनी मछलियाँ पकड़कर चकित हुए थे। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना शमौन के साथी थे, और यीशु ने शमौन से कहा कि डरो मत। अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे।

जब वे अपनी नावों को किनारे पर ले आए, तो उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया और उसके पीछे चल दिए। इसलिए यहाँ यह बहुत दिलचस्प है कि लूका ने थिओफिलस को लिखा, और जैसा कि वह यीशु के मंत्रालय के बारे में बताता है , वह यीशु को उसके ग्रामीण संदर्भ में वापस रखता है, जहाँ उसकी विश्वसनीयता पर उसके अपने लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे और फिर जब यीशु शिष्यों को चुनने के लिए आगे बढ़ता है, तो वह मछली पकड़ने के उद्योग में उन लोगों के साथ समय बिताना चुनता है। एक ऐसा करियर जिसमें आपको जरूरी नहीं कि ऐसे लोग मिलें जिनके पास सबसे अच्छे दिमाग हों और जो मछली पकड़ने के उद्योग से परिचित हों।

लेकिन वह यही करना चाहता है। वह झील पर जाता है और इन लोगों से संपर्क करना शुरू करता है। हमें बताया गया कि जैसा कि मैंने मानचित्र पर दिखाया है, आप मानचित्र पर दो बड़े शरीर, पानी के दो बड़े शरीर देख सकते हैं।

दक्षिण की ओर वाला मृत सागर है। मृत सागर ऐसा पानी नहीं है जिसमें आप नियमित रूप से मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर की ओर वाला गैलिली सागर है।

समुद्र पर आप जिस दिशा में हैं, उसके आधार पर, मैंने जो नक्शा दिखाया है, उसमें आप देखेंगे कि पूर्व की ओर आपको गेनेसरेट शहर दिखाई देगा। उस विशेष समुद्र या झील का जो भी किनारा पास है, उसका नाम अक्सर झील के नाम पर रखा जाता है। इसलिए यह गेनेसरेट झील हो सकती है जब यह पूरी तरह से उस तरफ हो।

अगर यह पश्चिम की ओर है तो यह गैलिली की झील हो सकती है। यह बेथसैदा या कैम्पेनिया के पास की झील हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ हैं। हम समुद्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप आमतौर पर समुद्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम एक झील के बारे में बात कर रहे हैं।

यीशु के प्रचार-कार्य में भीड़ उनके पीछे-पीछे चल रही थी। हमें बताया गया है कि वह भीड़ से अभिभूत था और वे लगभग उसके ऊपर से कूदने वाले थे, इसलिए वह कुछ एकांत चाहता था। झील के किनारे, उसने दो खाली नावें देखीं।

मछुआरे पूरी रात मछली पकड़ने गए थे। वे आए थे, और हमेशा की तरह, वे अपने जालों को ठीक करने के लिए कुछ समय निकाल रहे थे। हमें बताया गया कि पिछली रात मछली पकड़ने के अभियान के दौरान उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी।

क्षमा करें, लेकिन वे अभी भी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्होंने अगली मछली पकड़ने की यात्रा के लिए खुद को व्यवस्थित कर लिया है, जिस पर वे आमतौर पर रात में जाते हैं। यीशु ने नावों में से एक को उधार मांगा, और जैसे ही उन्होंने नाव ली, उन्होंने साइमन से अनुमति मांगी, जो इस विशेष प्रकरण में ध्यान का केंद्र है। हमें बताया गया है कि साइमन ने नाव को झील के थोड़ा अंदर की ओर रखा। इससे यीशु को गोपनीयता मिली, लेकिन एक और बात जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे वह यह है कि जैसे ही नाव समुद्र में उतरती है, यह सार्वजनिक भाषण के लिए भी अच्छा होता है।

जल निकाय कंपन संचारित करने या बड़ी संख्या में लोगों तक आवाज़ पहुँचाने में बहुत सहायक होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी झील के पास खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, तो आवाज़ पानी से टकराएगी, और ज़्यादा लोग सुन पाएँगे कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ हमें यह नहीं बताया गया है कि यीशु ध्वनिक प्रभाव के लिए ऐसा कर रहे हैं।

हमें बताया गया है कि यीशु अधिक गोपनीयता के लिए ऐसा कर रहे हैं , भीड़ से दूर रहना चाहते हैं, और फिर एक कदम आगे बढ़कर उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। हाँ, साइमन सहमत था कि यीशु ने सिखाने के लिए अपनी नाव का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वह यह है कि चूँकि साइमन यीशु की मदद करने के लिए तैयार था, इसलिए यीशु भी साइमन के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए तैयार था। जब उसने पढ़ाना समाप्त किया, तो उसने साइमन को अंदर आने और मछली पकड़ने के लिए जाल डालने के लिए कहा।

यहाँ पेशेवर मछुआरे खेल रहे हैं। ये वे लोग हैं जो जीविका के लिए मछली पकड़ने जाते हैं, और वे सही समय पर सही जगह पर जाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं पकड़ पाते। लेकिन हम इन लोगों में आज्ञाकारिता का यह लक्षण देखते हैं जो एक अजनबी से मिल रहे थे।

उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आपने अपने वचन पर ऐसा कहा है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। हमें बताया गया है कि जब उन्होंने जाल डाला, तो उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में मछलियाँ मिलीं कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी साथ आने के लिए आमंत्रित किया। दो नावें मछलियों से भरी हुई थीं और डूबने लगीं, जिससे शायद वे कल्पना से भी अधिक मछलियाँ पकड़ सकते थे।

लेकिन फिर, ये सारी चीज़ें तट के पास ही होती हैं। उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ और हो रहा है। इस घटना में, साइमन को विशेष रूप से यह एहसास होने लगता है कि कुछ असाधारण हो रहा है और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसके पास असाधारण अलौकिक शक्ति है।

उसे डर और विस्मय की भावना होने लगी। डर और विस्मय की भावना जैसा कि मैंने पहले लूका में उल्लेख किया था कि जब लोग ईश्वर से मिलते हैं, तो ईश्वर से बहुत ही शानदार तरीके से मिलते हैं, चाहे वह जकर्याह हो या मरियम। उन्हें डर की यह भावना होती है, और डर अंदर आता है, और आम तौर पर, उस आध्यात्मिक व्यक्ति की आवाज़ उन्हें शांत रहने और डरने से मना करती है।

इस मामले में, पतरस यीशु से मिल रहा था, और इसलिए यीशु उससे डरने के लिए नहीं कहेंगे। हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाएगा कि वे मछलियों के साथ क्या करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से आगे शमौन और यीशु के बीच की मुठभेड़ के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। एक ऐसी मुठभेड़ जो एक शुरुआत को चिह्नित करेगी।

एक ऐसी मुलाकात जो उस व्यक्ति की शुरुआत को चिह्नित करेगी जो यीशु के साथ यात्रा करने वाले 12 शिष्यों का नेता बनेगा और वास्तव में, पतरस की शुरुआत और आह्वान को चिह्नित करेगा, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में बोलेगा और बाद में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बात करते हुए उसकी आवाज़ सुनकर 3,000 लोगों को बपतिस्मा देगा। साइमन अध्याय 5, श्लोक 1 से 11 में केंद्रीय व्यक्ति है। जब यीशु ने जाल डालने के लिए कहा तो साइमन ने यीशु में विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा, सामान्य परिस्थितियों में मैं ऐसा नहीं करता। मैं अभी ऐसा करूंगा। उन्होंने ऐसा किया और उन्हें परिणाम देखने को मिले।

चमत्कारी पकड़ साइमन को भागीदारों को शामिल करने के लिए लाएगी। ल्यूक में , हमें बताया गया है कि यह ज़ेबेदी भाइयों को उनके साथ शामिल होने के लिए ला रहा है, जो मछली पकड़ने के उद्योग में भागीदार हैं। मार्क में, यह साइमन और उसका भाई एंड्रयू है जो ज़ेबेदी भाइयों, जेम्स और जॉन को इस मछली पकड़ने के काम में शामिल होने और बाद में यीशु का अनुसरण करने के लिए लाते हैं।

लेकिन यहाँ जो अच्छी बात हुई है उस पर ध्यान दें: इस विशाल पकड़ ने वास्तव में दो और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो यीशु के शिष्य बनने जा रहे थे। और इसलिए यहाँ, चमत्कार विश्वास को प्रेरित करते हैं, और जितना विश्वास चमत्कार की ओर ले जाता है। और इसलिए हम पाते हैं कि यहाँ ज़ेबेदी भाई आते हैं और दृश्य में शामिल होते हैं।

यीशु पतरस से उसके पीछे चलने को कहेंगे और तब से वह उसे मनुष्य का मछुआरा बना देंगे। लेकिन पतरस सब कुछ छोड़कर बस जल्दी-जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बताया गया है कि पतरस सब कुछ व्यवस्थित करेगा और फिर यीशु के पीछे चलने के लिए निकल जाएगा।

पकड़ी गई परिस्थितियाँ पतरस को यीशु के साथ एक असाधारण मुलाकात में ले जा रही हैं जो उसे विस्मय और आश्चर्य की भावना लाएगी। यीशु के पतरस को बुलाने से पहले, उसे उसे बताना था कि चमत्कारी पकड़ के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को देखकर उसने उससे क्या कहा था। डरो मत, डरो मत, मेरे पीछे आओ।

अब से तुम लोगों को पकड़ोगे। अब से तुम और लोगों को झुंड में लाओगे। और पतरस वहाँ से चला जाएगा और तुम्हारा पीछा करेगा।

यहाँ लूका में, हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे भी यीशु के अनुयायियों का हिस्सा बनेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। हॉवर्ड मार्शल इस अभिव्यक्ति से चकित हैं, डरो मत, और देख रहे हैं कि यीशु किस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो अपने पापों को पहचानता है और विस्मय से भरा हुआ है। वह लिखते हैं कि यीशु वास्तव में पापी से दूर नहीं जाएगा क्योंकि पतरस को उसके पापों का एहसास हो गया था, लेकिन वह उसे शिष्यत्व के एक करीबी रिश्ते और करीबी संगति में बुलाता है क्योंकि वह भविष्यवाणी करता है कि इस बिंदु से आगे, वह मछली नहीं बल्कि मनुष्य को लेकर एक नया जीवन शुरू करेगा।

यहाँ, यीशु पतरस को बुलाता है और दो और लोगों को बुलाता है, जो उसके साथी हैं, जो उसका अनुसरण करेंगे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसी कई चीजें देखेंगे जो सामने आने वाली हैं, लेकिन अध्याय 5, पद 12 से अध्याय 6, पद 11 तक, एक मुख्य बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह है फरीसियों के साथ बहुत सारी मुठभेड़ें होने वाली हैं। और फरीसी, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सदूकी ज्यादातर यहूदिया के दक्षिण में हैं और मंदिर के प्रभारी होने और रोमियों और अन्य जैसे विदेशियों के साथ बहुत सारे अच्छे खेल खेलने की अधिक संभावना है।

लेकिन जहाँ ज़्यादा सभास्थल हैं, वहाँ सभास्थलों में कुछ शास्त्री संभवतः फरीसी होंगे। इसलिए, यहाँ गलील में यीशु की सेवकाई में, हम कई फरीसी लोगों से मिलने जा रहे हैं। कभी-कभी फरीसी उसे दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे।

कभी-कभी , वे सिर्फ़ जिज्ञासु समूह ही होंगे। कभी-कभी, बहुत सी बहस और सवाल आगे-पीछे होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि फरीसी मैथ्यू में दिखाए गए फरीसी की छवि की तरह नहीं होंगे।

तो, आपके दिमाग में यह बात है कि पतरस यीशु का अनुसरण कर रहा है। ज़ेबेदी भाई पतरस से जुड़ेंगे। अब, हम चमत्कारों के संदर्भ में यहाँ होने वाली कुछ गतिविधियों पर नज़र डालते हैं।

लेकिन अगर मैं आपके लिए चमत्कारों को दूसरे मंदिर यहूदी धर्म के संदर्भ में नहीं रखूंगा तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिन जगहों पर मैं जाता हूं, वहां हर कोई चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। या फिर आस-पास इतनी सारी चीजें हैं जिन्होंने जीवनशैली को इस हद तक बेहतर बना दिया है कि कई मायनों में चमत्कारों की बहुत ज़रूरत नहीं है।

अगर आप चाहें, तो चमत्कारों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, हम अभी कहाँ फिल्मांकन कर रहे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ।

अगर आप जहां मैं अभी खड़ा हूं, वहां से चार दिशाओं में पांच से आठ मील ड्राइव करें तो आपको करीब चार बेहतरीन अस्पताल मिलेंगे। और वे बहुत-बहुत अच्छे अस्पताल हैं।

ये ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जानते हैं कि आपकी देखभाल करने वाले लोग अच्छे हैं। इसलिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए चमत्कारों पर विश्वास करना मुश्किल है जिसका इलाज ये डॉक्टर आसानी से आठ मील या पाँच मील या तीन मील की दूरी तय करके कर सकते हैं। इसलिए, मैं चमत्कारों को दूसरे मंदिर यहूदी धर्म के संदर्भ में बताता हूँ जिसमें यीशु काम कर रहे थे।

यीशु की दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ चमत्कार और आध्यात्मिक मुलाकातें परंपरा का हिस्सा हैं। उनकी संस्कृति चमत्कारों का जश्न मनाती थी। दरअसल, उनके लोगों की पृष्ठभूमि में, वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे भगवान ने उनके पूर्वजों को चमत्कारिक तरीके से मिस्र से छुड़ाया।

और कैसे परमेश्वर ने फिरौन और मिस्र को विपत्तियों के माध्यम से एक झटका दिया, जिससे पलायन हुआ। चमत्कारों में परमेश्वर की शक्ति और अभिव्यक्ति यीशु की संस्कृति का हिस्सा है और इसे त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। रीड के समुद्र या लाल सागर को पार करना प्राचीन हिब्रू कथा का हिस्सा है, जिससे दूसरे मंदिर यहूदी धर्म के यहूदी परिचित हैं और विशेष अवसरों पर इनमें से कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं।

उनके पास इतिहास है जिसमें भगवान चमत्कारी तरीकों से रेगिस्तान में भी भोजन की आपूर्ति करते हैं। जब उनके पास मांस खत्म हो जाता है, तो भगवान मांस की आपूर्ति करते हैं। भगवान बटेर की आपूर्ति करते हैं।

यह सब इस बात का हिस्सा है कि वे कैसे बड़े हुए। हमने बात की, और मैंने पहले भी पैगंबर एलिजा और एलीशा की परंपरा का उल्लेख किया, जिन्होंने चमत्कार किए। इसलिए, यीशु की दुनिया में, चमत्कार इतने दूर नहीं हैं, और जिस समुदाय में यीशु रहते थे, वहाँ लोग उम्मीद करते हैं कि जब सही लोग सही परिस्थितियों में उन्हें पुकारेंगे तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे।

चमत्कार और आस्था ऐसी चीज है जिसे आस्था आंदोलन या ईसाई जो विभिन्न आयामों में आस्था पर जोर देते हैं, ने आज ईसाई धर्म के सामने चुनौती पेश की है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, और फिर हम ल्यूक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे चर्च हैं जो कहते हैं कि यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं, तो आपको अस्पताल जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

आपको विश्वास करना होगा और चंगा होना होगा, और अस्पताल जाना लगभग शैतानी गतिविधि में शामिल होने के बराबर है। वास्तव में, पश्चिमी अफ्रीका में, हमारे पास वास्तव में धार्मिक आंदोलन हैं, जिनके पास एक बड़ा अनुयायी था जो कहता था कि अस्पताल जाना गलत है। आज, हमारे पास ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि रक्त आधान एक समस्या है।

बाकी सब कुछ करने के लिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा। तो, यीशु की सेवकाई से संबंधित विश्वास और चमत्कारों के बीच क्या संबंध है? सबसे पहले, यीशु की सेवकाई में, चमत्कार विश्वास की ओर ले जाते हैं। कभी-कभी, उसने चमत्कार किए, और चमत्कारों को देखने के परिणामस्वरूप लोग विश्वास में आ गए।

लेकिन फिर, कभी-कभी, लोगों की आस्था उन्हें चमत्कारों का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। कभी-कभी, जो लोग ऊपर बताए गए किसी भी समूह में नहीं आते हैं, वे चमत्कार देखते हैं, और उन्हें एहसास होने लगता है कि यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर काम कर रहा है। यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की शक्ति यहाँ काम कर रही है, और वे विस्मय और आश्चर्य से भर जाते हैं, और वे आश्चर्य करने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।

हालाँकि, हम ल्यूक में कहीं भी ऐसा नहीं पाते जहाँ यीशु या बाइबल का कोई अन्य पात्र यह कह रहा हो कि अस्पताल मत जाओ, चिकित्सक को मत दिखाओ। तो ये प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक प्रश्न हैं, और लोग उनका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरा काम किसी विशेष समूह के धार्मिक सिद्धांत की निंदा या दोषारोपण करना नहीं है।

लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर कोई लूका के सुसमाचार के साथ काम कर रहा है तो उसे सावधान रहना चाहिए, ताकि वह यीशु को वह न बना दे जो वह नहीं है। चमत्कारों के लिए यीशु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादी चिकित्सा या सामान्य ज्ञान पर भरोसा न करें। अब, लूका पर वापस आते हुए, मैं अध्याय 5, श्लोक 12 से आगे बढ़ता हूँ।

जब वह किसी नगर में था, तो कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य वहाँ आया। जब उसने यीशु को देखा, तो मुँह के बल गिरकर उससे विनती करने लगा, “हे प्रभु, यदि तू चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है।” यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा, “मैं शुद्ध हो जाऊँगा।”

और तुरन्त ही उसका कोढ़ दूर हो गया। उसने उसे आदेश दिया कि वह किसी को न बताए, परन्तु जाकर अपने आप को याजक को दिखाए, और अपने शुद्ध होने के विषय में मूसा की आज्ञा के अनुसार भेंट चढ़ाए, ताकि उन्हें प्रमाण मिले। परन्तु अब, उसके विषय में और भी अधिक चर्चा फैल गई, और बड़ी भीड़ उसके पास आने लगी, ताकि वे उसे सुनें और अपनी बीमारियों से चंगे हो जाएँ।

लेकिन वह सुनसान जगह पर नहीं जाएगा, बल्कि वह सुनसान जगहों पर जाकर प्रार्थना करेगा। यीशु एक कोढ़ी को ठीक करता है। जब आप आज कुष्ठ रोग के बारे में सोचते हैं, तो आप एक ऐसी बीमारी के बारे में सोचते हैं जो बहुत भयानक है, जिसमें लोगों के हाथों, पैरों और ऐसी ही अन्य बीमारियों की समस्या होती है।

लेकिन प्राचीन दुनिया में, कुष्ठ रोग शब्द, या वह शब्द जिसे कुष्ठ रोग कहा जाएगा, वह ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग एक त्वचा रोग है। इसलिए, जैसा कि मैं अपनी पत्नी को सिखाता था, जिसे अस्थमा और अन्य कुछ बीमारियाँ थीं, मैं कहता था कि उसे कुष्ठ रोग है।

अब, और मैं इसके साथ खेलता हूँ क्योंकि जब मैं कुष्ठ रोग कहता हूँ, तो मैं वास्तव में कुष्ठ रोग के लिए यूनानी शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। इसलिए, वह कह सकती है कि मैं उस पर कुष्ठ रोग होने का आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि उसके पास वह शब्द है जिसका अनुवाद हमारी बाइबल में कुष्ठ रोग के रूप में किया गया है, लेकिन इस शब्द का मूल रूप से मतलब है कि आपको त्वचा रोग है।

तो कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को त्वचा रोग है, और हमें बताया जाता है कि यह काफी गंभीर है। वह यीशु के पास आता है, और कुछ बातें सामने आने वाली हैं। सबसे पहले, हम देखेंगे कि यीशु एक अशुद्ध कोढ़ी को ठीक कर देगा, एक ऐसी स्थिति जिसे अक्सर पापपूर्ण स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

यह एक ऐसा समाज है जहाँ बीमारियों या बीमारियों को अक्सर किसी न किसी तरह के पाप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैंने पहले जिस बीमारी का ज़िक्र किया था, उसकी प्रकृति एक त्वचा रोग है। अब हम यहाँ पाते हैं कि कोढ़ी ने पद 12 में एक विशिष्ट अनुरोध किया है।

प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और फिर यीशु कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोढ़ी होने का मतलब है कि अगर आप उन्हें छूते हैं, तो आप अशुद्ध हो जाएँगे।

यही कारण है कि उसे आम तौर पर समाज से अलग रखा जाता है। जब भी आप सुनते हैं कि कुष्ठ रोगियों को शहर से बाहर रखा जाता है, तो क्वारंटीन की आधुनिक अवधारणा के बारे में सोचें, ऐसी बीमारियाँ जो बहुत संक्रामक होती हैं। इसलिए, कुष्ठ रोगियों को शहर से बाहर भेजकर क्वारंटीन किया जाता है।

लेकिन यीशु यहाँ जोखिम उठाने जा रहे हैं। अब, जैसा कि मेरे सहकर्मी कहते हैं, वह यीशु हैं, इसलिए वह जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन समझें कि अगर उन्हें बताया गया कि यीशु को चंगा करने की अपनी शक्ति पर भरोसा है, तो कोढ़ी को छूने से वह अशुद्ध हो जाएगा।

और जब एक आदमी ने कहा, अगर आप चाहें, तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसने विश्वास देखा। और उसने उसे व्यक्तिगत स्पर्श दिया। उसने उसे छुआ, और वह ठीक हो गया।

और फिर, जब वह ठीक हो गया, तो यीशु ने कहा, यहूदी परंपरा के अनुसार जिसके अनुसार वह अपना मंत्रालय कर रहा है, उसे अपने दावे की पुष्टि करने के लिए पुजारी के पास जाना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, क्षमा करें, अनुष्ठानिक शुद्धिकरण ताकि वह आगे बढ़ सके और समाज में अपना जीवन सामान्य रूप से जी सके। जी हाँ, यीशु एक कोढ़ी को ठीक करता है और इस आदमी को एक ऐसी जगह पर मुक्त करता है जहाँ वह वह व्यक्ति होगा जो वह समाज में होना चाहता है और उस संगरोध स्थिति में नहीं होगा। श्लोक 17 में, हमें बताया गया है कि यीशु इस उपचार के बाद आगे बढ़ने जा रहा है और फरीसियों से फिर से भिड़ने जा रहा है।

खैर, उन दिनों में से एक, श्लोक 17 में कहा गया है, जब वह पढ़ा रहा था, तो फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक वहाँ बैठे थे। वे गलील के हर गाँव से आए थे। कुछ दक्षिण में यहूदिया और खास तौर पर यरूशलेम से आए थे।

और हमें बताया गया है कि प्रभु की शक्ति उसके साथ थी ताकि वह उसे चंगा कर सके। और देखो, कुछ लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को बिस्तर पर ला रहे थे, और वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने लिटाना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण उसे अंदर लाने का कोई रास्ता नहीं मिला, वे छत पर चढ़ गए और उसे उसके बिस्तर सहित टाइलों के बीच से धुंध में यीशु के सामने उतार दिया। और जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, तो उसने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए।

तब शास्त्री और फरीसी पूछने लगे, यह कौन है जो काले सूअरों की बातें करता है? परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? जब यीशु ने उनके विचार समझे, तो उसने उन्हें उत्तर दिया। तुम अपने मन में यह प्रश्न क्यों पूछते हो कि कौन पापों को क्षमा कर सकता है, जो कहना आसान है? उसने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, यह कहने से कि उठो और चलो, परन्तु यह इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा, और अपने घर चला जा।

वह तुरंत उनके सामने उठ खड़ा हुआ, जिस पर वह लेटा हुआ था उसे उठाया और परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। आश्चर्यजनक रूप से, उसने उन सभी को देखा, शायद शास्त्रियों और फरीसियों सहित। उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और विस्मय से भर गए, और कहा कि हमने आज असाधारण चीजें देखी हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप केवल लूका के पहले पाँच अध्यायों में परमेश्वर की शक्ति के प्रकटीकरण को देख रहे हैं।

और अध्याय चार, श्लोक 14 से, लूका चमत्कारी गतिविधियों का वर्णन करता है। परमेश्वर के राज्य का आगमन उन लोगों को भी मुक्त करने के लिए आता है जो बीमार हैं। यहाँ, बड़ा सवाल यह होगा कि फरीसी किस बारे में उत्सुक हैं, और यीशु उनके साथ कैसे व्यवहार करता है? मुझे फरीसी और विशेष रूप से लूका में फरीसी के बारे में कुछ बातें खोलने का समय दें ताकि जब हम गलील में फरीसी के साथ मुठभेड़ों का वर्णन करें, तो आप वास्तव में इस धार्मिक समूह का बारीकी से अनुसरण करने में सक्षम होंगे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं।

फरीसियों को अपना नाम अलग से मिला, शायद उनके हसमोनियन मूल से। वे कानून का सख्ती से पालन करने और व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा में विश्वास करते थे। वे उन लोगों को पसंद नहीं करते थे जो गैर-यहूदियों के साथ संगति करने या उनके साथ कुछ करने की कोशिश करते थे।

इसलिए, समाज में रोमन या यूनानी, यहूदी जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे फरीसी निपटना चाहते हैं। फरीसी कभी-कभी आराधनालयों में शिक्षा देने वाले होते थे और उन्हें शास्त्री कहा जाता था। वे पवित्रता और कानून के सख्त पालन में विश्वास करते थे।

उनकी शिक्षा की मुख्य बात यह थी कि वे मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। वे मसीहा के आने की भी उम्मीद करते थे, और जब मसीहा आएगा; फरीसी कहेंगे कि वह धार्मिकता लाएगा। आप यहाँ एक पैटर्न देखते हैं, वे जो मानते हैं, उसमें से बहुत कुछ वही है जो यीशु सिखाएगा।

इसीलिए, मैथ्यू में, वे अक्सर यीशु से टकराते थे। इतिहासकार के रूप में फरीसियों के बारे में लिखते हुए जोसेफस हमें यहूदी दृष्टिकोण से एक झलक देता है कि उस समय फरीसियों को कैसे समझा जाता था। वह कहता है कि फरीसियों ने अपने जीवन स्तर को सरल बनाया, विलासिता के लिए कोई रियायत नहीं दी।

उन्होंने अपने सिद्धांतों के मार्गदर्शन का पालन किया, जिसे उन्होंने अच्छे के रूप में चुना और प्रसारित किया - उन आज्ञाओं के पालन को मुख्य महत्व देते हुए जिन्हें उन्हें निर्देशित करना उचित लगा। उन्होंने अपने बड़ों के प्रति सम्मान और आदर दिखाया, न ही उन्होंने जल्दबाजी में उनके प्रस्तावों का खंडन करने का साहस किया।

हालाँकि वे मानते हैं कि सब कुछ आस्था या ईश्वर की कृपा से होता है, फिर भी वे मानवीय इच्छाशक्ति को उस चीज़ की खोज करने से वंचित नहीं करते जो मानवीय शक्ति में है। उनका मानना है कि आत्मा में मृत्यु से बचने की शक्ति होती है और इसके लिए पुरस्कार और दंड होते हैं। बुरी आत्माओं को अनंत कारावास मिलता है, जबकि अच्छी आत्माओं को अगले जीवन में आसानी से प्रवेश मिलता है।

इसलिए, फरीसियों के पास यह दृढ़ विश्वास और आस्था है। इस विशेष वृत्तांत को देखें, जहाँ फरीसी अपने लकवाग्रस्त मित्र को यीशु के पास लाने जा रहे हैं और उसे छत से नीचे उतारना है। फरीसी और शास्त्री यह देखने के लिए आस-पास होंगे कि क्या हो रहा है।

वे देखना चाहते हैं कि क्या यीशु कानून का सख्ती से पालन करने जा रहे हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या वह कुछ ऐसे कथन कहने जा रहे हैं जो उनके धर्म के लिए उचित नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मैथ्यू के फरीसियों के चित्रण का उपयोग लूका की व्याख्या करने के लिए करें, मैं आपको लूका द्वारा फरीसियों के लिए कुछ संदर्भ दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या होता है जब एक शिक्षित अभिजात वर्ग, हिब्रू शास्त्रों में पारंगत, दूसरे धार्मिक समूह के साथ जुड़ता है जिसका जुनून शास्त्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और उनका अध्ययन करने का प्रयास करना है।

दूसरे शब्दों में, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि आप देखेंगे कि लूका, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में, फरीसियों से जुड़ने के तरीके में थोड़ा अधिक सहानुभूतिपूर्ण है, जो शायद वास्तव में अधिक जानना चाहते थे, कभी-कभी रचनात्मक आलोचना की पेशकश करते थे लेकिन हमेशा यीशु के खिलाफ नहीं खड़े होते थे। लूका और फरीसियों के लिए। सबसे पहले, लूका में, फरीसी यीशु से भिड़ते हैं, और यीशु कभी-कभी उनमें से कुछ के साथ भिड़ते हैं।

लेकिन हम लूका में पाते हैं कि कुछ फरीसी यीशु के प्रति काफी खुले हैं। हम यह भी पाते हैं कि लूका में फरीसी यीशु की मदद करेंगे। वास्तव में, जब हेरोदेस उसे मारना चाहता था, तो वे यीशु की मदद करेंगे।

हम यह भी पाएंगे कि फरीसी के कुछ सदस्य चर्च में थे, इस हद तक कि प्रेरितों के काम अध्याय 15 में जब यरूशलेम परिषद की बैठक होगी, तो ऐसे फरीसी होंगे जो मसीह के अनुयायी हैं और जो समूह का हिस्सा होंगे। हम यह भी देखेंगे कि लूका में, यहूदी परिषद में एक फरीसी पतरस का बचाव करेगा। इसलिए, लूका में फरीसी हमेशा बुरे लोग नहीं होते।

वास्तव में, प्रेरितों के काम 23 में, एक फरीसी पौलुस की ओर से हस्तक्षेप करेगा। फरीसियों के लूका के चित्र काफी उल्लेखनीय हैं। यहाँ, जब हम उस कहानी पर आते हैं जिसके बारे में लूका कुछ लोगों द्वारा लाए गए लकवाग्रस्त व्यक्ति के संदर्भ में बात करने जा रहा है।

लूका में हमें यह नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति को लाने वाले चार व्यक्ति हैं। यह मरकुस है। मरकुस के अध्याय 2 में मरकुस हमें बताता है कि जो लोग अपने मित्र को यीशु के पास लाने वाले हैं, वे चार व्यक्ति होंगे।

लूका, यह कुछ लोग हैं। लूका की कहानी में चार पात्र हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। लूका में, वह फरीसियों को उजागर करेगा, कुछ लोग जो लकवाग्रस्त व्यक्ति को लाएंगे, वहाँ एक भीड़ होगी, और फिर वहाँ स्वयं यीशु होंगे।

वे लोग विश्वास से आए थे, और उनका मानना था कि विश्वास से उनके दोस्त को चंगा किया जा सकता है। हालाँकि, शास्त्री और फरीसी, वे धार्मिक शुद्धता के लिए वहाँ थे। अमेरिका में, हम राजनीतिक शुद्धता के बारे में बात करते हैं।

खैर, चलिए धार्मिक शुद्धता के बारे में बात करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यीशु धर्मशास्त्र का पूरी तरह से पालन करें। भीड़, भीड़ आपके औसत चर्च जाने वालों की तरह है। ऐसे दर्शक भी थे जो कभी-कभी लोगों को यीशु तक पहुँचने से रोकते थे।

और यहाँ उस घर में, वे यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। वे आश्चर्यचकित होने आए थे। लेकिन यीशु वहाँ चंगा करने और क्षमा करने के लिए मौजूद थे।

इस मामले में फरीसी चिंतित थे कि क्या यीशु चंगा कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि यह सरल है। उन्होंने पूछा, कौन सा आसान है, किसी को यह बताना कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को यह बताना जो लकवाग्रस्त है और अपने बिस्तर पर बैठा है कि उठो, अपनी चटाई उठाओ और चलो? जाहिर है, किसी को चटाई उठाकर चलने के लिए कहना मुश्किल है क्योंकि ऐसे दृश्य लक्षण हैं जो यह साबित करने के लिए दिखने चाहिए कि वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया है।

लेकिन फरीसियों को यह दिखाने के लिए कि उसके पास न केवल पापों को क्षमा करने बल्कि चंगा करने की शक्ति है, वह बोलता है। और हमें बताया गया है कि वह आदमी उठ खड़ा होता है। लूका यह नहीं कहना चाहता कि उसने अपनी खाट उठा ली।

लूका लगभग यह कहना चाहता है कि जिस पर वह लेटा था वह कोई चटाई भी नहीं थी। उसने जो कुछ भी लेटा था उसे अपने साथ ले लिया और फिर चला गया। यीशु ने अभी-अभी फरीसियों को गलत साबित किया था।

लेकिन फिर से, गलील में, यह आखिरी बार नहीं होगा जब फरीसी यीशु के पीछे पड़ने वाले हैं। वे अभी भी खोजबीन करने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी , वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे।

कभी-कभी, वे जानबूझकर उसे दोषी ठहराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ, जब चमत्कार हुआ, तो वे सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि समूह के हर सदस्य को समझ में आ गया था कि कुछ असाधारण हुआ था। यह मुझे अध्याय 5, श्लोक 27 से 32 तक ले जाता है।

इस विवरण में, हम फिर से एक घटना देखते हैं जिसमें यीशु एक अन्य समूह से निपटेंगे जो कमोबेश हाशिये पर हैं। लेकिन इस दृश्य में, फरीसी होंगे। और हम देखेंगे कि चीजें कैसे घटित होंगी।

पद 27 से, इसके बाद, यीशु बाहर गया और लेवी नाम के एक कर संग्रहकर्ता को एक चौकी पर बैठे देखा। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। और लेवी उठ खड़ा हुआ, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला गया।

फिर लेवी ने यीशु के लिए अपने घर पर एक बड़ी दावत रखी। कर वसूलने वालों और दूसरे लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके साथ खाना खा रही थी।

लेकिन फरीसी और कानून के शिक्षक जो संप्रदाय से संबंधित हैं, ने उसके शिष्यों से शिकायत की, तुम कर संग्रहकर्ताओं और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीमार लोगों को है। मैं धर्मी लोगों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। अब, जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका में कर संग्रहकर्ताओं के बारे में सुनते हैं, जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति आईआरएस के लिए काम करता है, तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं माना जाता है।

हालांकि सच कहा जाए तो, अगर हम सब चाहें तो अंकल सैम को कम कर देना चाहेंगे। इस विचार को थामे रहें और अंतरिक्ष शताब्दी की ओर चलें। कर संग्रहकर्ता करदाता भी हो सकते हैं।

वे किसी अधिकारी से एक्स राशि प्राप्त कर सकते हैं और फिर समुदाय में आकर पैसे इकट्ठा करने और लोगों के लिए लाभ कमाने की कोशिश कर सकते हैं। वे सबसे अधिक धार्मिक, सबसे नैतिक लोगों के समूह के रूप में नहीं जाने जाते हैं क्योंकि वे कर एकत्र करते हैं और पैसा कमाते हैं। वास्तव में, धार्मिक लोग उन्हें पापी मानते हैं।

धार्मिक दृष्टि से, वे कोई अच्छी बात नहीं कहते। लेकिन यहाँ, मैंने आपको बताया कि यीशु ने मछुआरों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। जब वह किसी और को बुलाने के लिए खोज रहा था, तो उसने एक कर संग्रहकर्ता की तलाश की।

क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ल्यूक के विवरण को पढ़ते समय आपके दार्शनिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे लगा कि आप शिक्षित हैं। मुझे लगा कि आप मुझे अभिजात वर्ग की संस्कृति के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ओह, नहीं, लेकिन वह उसे सुसमाचार की सादगी के बारे में बताने जा रहा है और यीशु किसे बुलाना पसंद करेंगे, यहाँ तक कि अपने समुदाय में सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को भी।

अब, यदि आप लेवी हैं, तो यह वास्तव में एक अच्छी बात है। इसलिए, जैसे ही यीशु अंदर आए और कहा, अरे, मेरे दोस्त, मेरे पीछे आओ, वह इस बात से उत्साहित हो गए। वह एक भोज आयोजित करता है, जिसे मैं अमेरिकी मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय कहता हूँ।

मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। इस बारे में सोचो। यह एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह है।

लेकिन यीशु पार्टी में जाने के लिए तैयार था। वह पार्टी में जाता है और जो लोग पार्टी में आते हैं, उन्हें कर वसूलने वालों की भीड़ मिल जाती है। हाँ।

अब, कल्पना कीजिए कि आप फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाते हैं, या आप सेकंड बैपटिस्ट चर्च में जाते हैं, और आप यीशु को गलत लोगों के साथ घूमते हुए देखते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फरीसियों की निंदा करने से पहले, अगर आप ध्यान से आईने में देखें, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जो फरीसियों जैसा दिखता है। इन लोगों ने यीशु को कर वसूलने वालों के साथ मौज-मस्ती करते हुए देखा, और वे कहते हैं, क्या? देखो वे उसके शिष्यों से क्या कहते हैं।

पद 30: तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो? ओह, नहीं, एक मिनट रुको। पद 29 में, हमें बताया गया है कि भोज में, वहाँ मौजूद लोग कर वसूलने वालों और उनके साथ अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ थे। हमें नहीं बताया गया कि वे पापी थे, लेकिन फरीसी आए थे; उन्होंने पहले ही अपना धार्मिक लेबल, कर वसूलने वाले और पापी दे दिया है।

आप उनके साथ क्यों घूमते हैं? यीशु इस स्थिति को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि यीशु एक कर संग्रहकर्ता को अपनी टीम में बुलाएँगे। चाहे समाज उन्हें अयोग्य समझे या नहीं, वह उन्हें मौका देंगे।

यीशु कर वसूलने वालों के साथ दावत करेंगे, और उन्हें नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन फरीसी इस पर बड़बड़ाएंगे। फरीसी सोचेंगे कि इसमें कुछ गलत है। लेकिन यीशु उन्हें समझाएंगे कि अगर किसी को जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, तो क्या वह व्यक्ति नहीं है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? वह वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए।

ध्यान दें कि यह अभिव्यक्ति लूका में फिर से आने वाली है। स्कॉट्स और फरीसी आगे आने वाले हैं और वे बाद में इसी तरह का सवाल पूछने वाले हैं। तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों घूमते हो? दूसरे शब्दों में, हम धर्मी लोग हैं।

हम धार्मिक पुलिस अधिकारी हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है और हम जानते हैं कि आप गलत लोगों के साथ घूम रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर जानना चाहिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? यीशु हर बार उन्हें उचित जवाब देंगे क्योंकि उनका मंत्रालय केवल सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए नहीं है , केवल सबसे ऊंचे स्तर के लोगों के लिए नहीं है, या केवल मध्यम स्तर के लोगों के लिए नहीं है।

वह सबके लिए आया था। इसमें सामाजिक बहिष्कार करने वाले लोग भी शामिल हैं। मछुआरे भी शामिल हैं।

कर वसूलने वाले भी इसमें शामिल हैं। और वास्तव में, इस मामले में, मछुआरे और कर वसूलने वाले उन करीबी साथियों में शामिल होंगे जिनके साथ वह यात्रा करेगा। अध्याय 6 की शुरुआत में, हम देखेंगे कि फरीसी फिर से यीशु को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।

और इस सत्र को समाप्त करने से पहले, मैं आपको इस बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये लोग, क्योंकि वे अब यहूदिया से लगभग 65 से 75 मील दूर हैं, अब यहाँ गलील में हैं। इसलिए, वे आराधनालयों में होने की संभावना है, और यीशु को बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। अब अगर यीशु को वहाँ बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है, तो वह उनके क्षेत्र में भी परेशान करने वाले मुद्दे हैं जहाँ वे प्रमुख हैं।

इसलिए अब वे और भी करीब जाकर देख सकते हैं कि वह क्या कर रहा है। सब्त के दिन, अध्याय 6 में, जब वह अनाज के खेतों से गुज़र रहा था, उसके शिष्यों ने अनाज की कुछ बालियाँ तोड़ीं और उन्हें हाथों से रगड़कर खाया। लेकिन कुछ फरीसियों ने पूछा कि वे सब्त के दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उचित नहीं है। और यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब वह भूखा था? वह और उसके साथी, कैसे वह परमेश्वर के घर में गया और उपस्थिति की रोटी ली और खाई, जो किसी के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन पुजारी को खाना चाहिए, और अपने साथियों को भी दी।

और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का प्रभु है। मूल रूप से, यीशु ने यह कहकर इसे सुलझाया, यदि तुम सोचते हो कि मेरे शिष्य काम कर रहे थे, तो इसकी चिंता मत करो। मैंने उस मुद्दे को सुलझा लिया है।

क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने शिष्यों के साथ जो चाहे कर सकता है और वह कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, जैसा कि आपने यहूदियों के इतिहास में परंपरा के एक प्रमुख व्यक्ति के साथ मिसाल देखी है, सवाल फिर से उठेंगे। ऐसा क्यों है कि शिष्य उपवास नहीं करते? लेकिन हम यह देखने जा रहे हैं कि, हाँ, जबकि फरीसी उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, यीशु के शिष्य ऐसा नहीं करने जा रहे हैं।

यीशु यह समझाने जा रहे हैं कि इस कानून में कुछ नियम और शर्तें हैं, जो सख्त फरीसियों के नियमों का पालन करने के लिए अपेक्षित हैं, जो उन पर लागू नहीं होंगी। जीवित परमेश्वर की आत्मा उन पर है और परमेश्वर ने उन्हें जिस तरह बुलाया है, उसी तरह वे सेवकाई कर रहे हैं। और यही वह करेंगे।

उपवास के सवाल पर भी, हाँ, फरीसी सप्ताह में दो बार उपवास करेंगे, लेकिन उनके शिष्यों को उपवास नहीं करना पड़ेगा। जब वे आकर पूछते हैं कि जॉन बैपटिस्ट के शिष्य उपवास क्यों करते हैं और उन्होंने उपवास क्यों किया है, तो उनके लिए, वे कहते हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि वे यह कहने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि उन्हें जॉन पसंद है, वे बस उसे धोखा देना चाहते हैं।

लेकिन यीशु उन्हें यह समझने में मदद करने जा रहे हैं कि उनकी गलतियाँ ढूँढ़ने की मुहिम उनके साथ सफल नहीं होने वाली है। जैसा कि हम अब तक इस व्याख्यान में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे आशा है कि आप उन कुछ चीज़ों को समझ रहे होंगे जो यीशु यहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस विशेष सत्र में, जिसका मैं अन्वेषण कर रहा था, मैंने आपका ध्यान फरीसियों और यीशु के बीच चल रही बातों और लूका में उनके बीच चल रहे कुछ तनावों की ओर आकर्षित किया।

हम उनका फिर से उदय देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसे समझें। देश के धार्मिक नेता चिंतित हैं कि नाज़रेथ गाँव से निकला 30 वर्षीय लड़का अब गलील के पूरे क्षेत्र को दूषित कर रहा है और आराधनालय और सड़क पर जो कुछ भी वे सिखाते हैं, उसे सिखा रहा है और चमत्कार कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जो उनके द्वारा सिखाई गई हर बात को उलट देते हैं। वह यह भी दिखाता है कि अगर लोग उसकी बात सुनें तो उनकी जीवनशैली ही बदल सकती है।

यह फरीसियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन फरीसी हमेशा यीशु के पीछे नहीं रहेंगे। उनकी मुख्य इच्छा मसीहा को देखना भी है।

लेकिन वे खुद को यह सोचने के लिए तैयार नहीं कर पाते कि यीशु मसीहा हैं जो धार्मिकता लाते हैं। इसलिए, टोरा के कानूनी दर्जे के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है, यह सवाल यहाँ मुद्दा बनने जा रहा है। जैसे-जैसे हम इस व्याख्यान श्रृंखला को जारी रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ बातें स्पष्ट हो जाएँगी।

आप यीशु और फरीसियों की शिक्षाओं के बीच के बारीक अंतर को समझना शुरू कर देते हैं। जीवनशैली जो कभी-कभी आंतरिक, मौलिक परिवर्तन की मांग करती है, वह भी बिना किसी चीज़ के? आचरण के व्यावहारिक कार्यान्वयन के। मैं यह समझना शुरू करता हूँ कि जब परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के माध्यम से और विश्वास के द्वारा आता है, तो हमें उसकी सेवकाई में भाग लेने का अवसर मिलता है; वह आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक और यहाँ तक कि आंतरिक रूप से भी बहुत कुछ प्रदान करता है।

हमारे अस्तित्व की भावना जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से इतना अच्छा महसूस कराती है कि हम फलने-फूलने लगें, वह सब यीशु द्वारा प्रदान की जाने वाली चीज़ों के पैकेज में है। ईश्वर आपको इस सीखने के अनुभव में आशीर्वाद दे और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ इस श्रृंखला में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद।

भगवान आपका भला करे।

यह डॉ. डैन डार्को और ल्यूक के सुसमाचार पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 8 है, गलील में यीशु का मंत्रालय, भाग दो, यीशु के शिष्य और फरीसी।