**डॉ. डैनियल के. डार्को, लूका का सुसमाचार, सत्र 29, यरूशलेम   
में यीशु , प्रवेश और शिक्षण मंत्रालय,   
लूका 19:28-48**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैनियल के. डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दिए गए अपने उपदेश हैं। यह सत्र 29 है, यरूशलेम में यीशु, संख्या 1, प्रवेश और शिक्षण मंत्रालय, लूका 19:28-48।   
  
लूका के सुसमाचार पर बिब्लिका ई-लर्निंग व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है।

पिछली बार जब हम इस व्याख्यान श्रृंखला को देख रहे थे, तो हमने अध्याय 19 का पहला भाग समाप्त कर लिया था। मैंने व्याख्यान के अंत में उल्लेख किया था कि जो अब शुरू होगा वह यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने और यरूशलेम में उनकी सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित होगा। फिर, जुनून प्रकट होगा, और सुसमाचार यीशु के स्वर्गारोहण, या, मुझे कहना चाहिए, यीशु के पुनरुत्थान के वृत्तांत के साथ समाप्त होगा।

अब, यहाँ हम अध्याय 19, श्लोक 28 से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हम चर्च में क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार, आप विजयी प्रवेश के दिन, विजयी प्रवेश के दिन एक दावत भी मनाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एक युवा अफ़्रीकी लड़के के रूप में गाँव में बड़ा हो रहा था, तो हमारे पास ताड़ के पत्ते होते थे, हम सड़क पर चलते थे, और हम होसन्ना गाते थे।

और हमेशा से यह मान्यता रही है कि जैसे ही पाम संडे आता है, हम वास्तव में ईस्टर के करीब आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु के यरूशलेम आने पर दुख की घटनाएँ सामने आती हैं। इस विशेष व्याख्यान में, हम इस विशेष बिंदु से शुरू करते हैं।

इसलिए, यदि आप भी मेरे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो यह ईस्टर की घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आप उस परंपरा से संबंधित हैं जो क्रूस के स्टेशनों का पालन करती है, तो आप उन घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो विभिन्न चरणों की ओर ले जाने वाली हैं, जिसके बारे में आप सोचेंगे कि हम सभी को उद्धार दिलाने के लिए यीशु को क्या करना पड़ा। तो, आइए लूका अध्याय 19 में श्लोक 28 से इस शिक्षा को देखें।

इस विशेष व्याख्यान में, मेरे पास यरूशलेम में यीशु के प्रवेश और शिक्षण मंत्रालय का विषय है। और हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि वह कैसे यरूशलेम में प्रवेश करता है, और मंदिर में खुद को स्थापित करता है, जहाँ वह मंदिर में एक शिक्षण मंत्रालय का संचालन करना शुरू करेगा। तो सीधे, आइए अध्याय 19, श्लोक 28 से 40 तक पढ़ना शुरू करें।

और मैं शुरू करता हूँ। और जब उसने ये बातें कही, तो वह यरूशलेम के पीछे-पीछे आगे बढ़ा, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेथानी के पास पहुँचा। उसने अपने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, "अपने सामने के गाँव में जाओ, जहाँ प्रवेश करने पर तुम्हें एक ठंडी लहर मिलेगी जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा है।"

इसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों मना करते हो तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब भेजे हुए लोग चले गए और जैसा प्रभु ने उनसे कहा था, वैसा ही पाया।

और जब वे ठंड को खोल रहे थे, तो हर एक मालिक ने उनसे पूछा, तुम ठंड को क्यों खोल रहे हो? और उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे इसे यीशु के पास ले आए, और अपने कपड़े ठंड पर डालकर, उन्होंने यीशु को उस पर बिठा दिया। और जब वह आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने कपड़े सड़क पर बिछा दिए।

और जब वह जैतून पहाड़ से उतरते हुए निकट आया, तो उसके चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उसने देखे थे, आनन्दित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी, और कहने लगी, धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शान्ति और आकाश में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरू, अपने चेलों को डांट। उस ने जो यीशु था, उत्तर दिया, कि मैं तुम से कहता हूं, यदि ये चुप रहें, तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे।

अब, आइए इस विशेष विवरण में कुछ बातों पर नज़र डालें और कुछ त्वरित अवलोकन करें। मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि जैसे-जैसे हम इस घटना पर पहुँचते हैं, वे इतने जीवंत और दोहरावदार हैं, और वे कुछ ऐसी बातों की प्रतिध्वनि करते हैं जो अन्य सुसमाचार लेखकों ने इतनी अधिक कही हैं कि उनमें बहुत अधिक अनूठी विशेषताएँ नहीं होंगी। और इसलिए मैं उन जगहों पर प्रकाश डालूँगा जहाँ लूका वास्तव में कुछ चीज़ों को अपने धार्मिक उद्देश्यों पर ज़ोर देने के लिए बदलता है क्योंकि वह बताता है कि यीशु अपने मिशन के हिस्से के रूप में यरूशलेम में क्या करने आया था।

सबसे पहले यह देखना होगा कि बेथनी और बेथपेज के पास जैतून के पहाड़ से उनके विजयी प्रवेश की ओर ले जाने वाली ये घटनाएँ कैसे सामने आती हैं, जहाँ हम यीशु को यरूशलेम की ओर जाते हुए पाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से, यह लगभग 2.7 किलोमीटर होगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह शहर से लगभग दो मील या उससे भी ज़्यादा होगा।

तो, आप बहुत लंबी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी संस्कृति में जहाँ लोग बहुत पैदल चलते हैं, यह इतनी बड़ी दूरी नहीं होगी। यीशु ने अपने दो शिष्यों को वहाँ भेजा।

अब, बाद में, हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ यीशु ने फसह के पर्व के लिए जगह तैयार करने के लिए दो लोगों को भेजा, और वहाँ उनका नाम पतरस और यूहन्ना रखा जाएगा। यहाँ, उन दोनों का नाम नहीं बताया गया है। हमें केवल इतना बताया गया है कि ये दो लोग हैं।

कोई केवल यह अनुमान लगा सकता है कि शायद ये प्रेरितिक दल के रसद नेता हैं, और इसलिए यीशु उन पर भरोसा कर सकते थे कि वे आगे बढ़ेंगे, खासकर इन दो खातों के बीच समानताओं को देखते हुए, जैसा कि मैं बाद में इन व्याख्यानों में आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। इस खाते में ध्यान देने योग्य अन्य बातें खाते के रहस्योद्घाटन और अधिकार आयाम हैं। यीशु भविष्यवाणी करने में सक्षम था।

वह प्रकट कर सकता है कि, वास्तव में, एक पंथ है जो एक विशिष्ट चीज़ पर है जिसका वह विशद शब्दों में वर्णन करता है। लूका चाहता है कि आप इस बात से अवगत हों कि यीशु के पास उन घटनाओं के बारे में विस्तार से भविष्यवाणी करने की क्षमता है जो सामने आएंगी। जैसा कि ल्यूक टिमोथी जॉनसन जोर देना पसंद करते हैं, यीशु की भविष्यवाणी मंत्रालय तब सामने आता है जब हम न केवल उसकी चौथी कहानी में बल्कि उसकी चौथी कहानी में भी देखना शुरू करते हैं, जहाँ वह भविष्यवाणी कर सकता था और कह सकता था, जब आप इस पंथ को पाते हैं । दरअसल, आपको जानवर मिलेगा, ग्रीक शब्द का अनुवाद या युवा गधा या कॉड के रूप में किया जा सकता है, लेकिन दे या ले, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हम अक्सर अंग्रेजी में इस बारे में बात करते समय भूल जाते हैं।

जब हमें बताया जाता है कि इस जानवर पर कोई नहीं बैठा था, तो यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरे शब्दों में, यह उपयुक्त है, और यह तथ्य कि यह है, पंथ का उपयोग नहीं किया गया है, इस तथ्य का संकेत है कि यह किसी राजा, शाही व्यक्ति या किसी महत्वपूर्ण अवसर के उपयोग के लिए उपयुक्त है। लूका बहुत, बहुत दिलचस्प है, और, जैसा कि इस विशेष विवरण में अन्य सुसमाचार लेखक दिखाते हैं, जैसे कि पंथ लगभग पैदा हो गया था और यीशु मसीह के उपयोग के उद्देश्य से वहाँ छोड़ दिया गया था ताकि वे एक भव्य शैली में यरूशलेम में प्रवेश कर सकें।

उसके अधिकार के संदर्भ में देखने वाली दूसरी बात यह है कि पंथ के मालिक को बताया जाएगा कि भगवान, कुरियोस को इसकी ज़रूरत है। और मालिक यह स्वीकार करेगा कि अगर भगवान को इसकी ज़रूरत है, तो आप इसे इस्तेमाल करने के लिए उसे दे सकते हैं। अब, आइए यहाँ एक सादृश्य बनाते हैं।

मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। मेरे जैसे बहुत से पुरुषों को गाड़ी चलाना पसंद है और तेज़ गाड़ी चलाना पसंद है। कुछ को फैंसी कारें पसंद हैं, तो कुछ को तेज़ गाड़ियाँ।

अब, कल्पना कीजिए कि आप एक बिलकुल नई मर्सिडीज खरीदते हैं, और मर्सिडीज एकदम नई है; माफ़ कीजिए, उसमें कोई माइलेज नहीं है। और आपके मन में यह सारी इच्छाएँ हैं कि आप इस सवारी का मज़ा कैसे लेंगे। और फिर कोई आता है और कहता है, हम आपकी मर्सिडीज लेना चाहेंगे।

आप कहेंगे, क्यों? उसने कहा नहीं, क्योंकि भगवान को इसकी ज़रूरत है। अरे नहीं, आप ड्राइवर को देखिए, वह आदमी वहाँ है, वह कहता है, आपकी मर्सिडीज़ अच्छी दिखती है, वह इसका इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप मेरे जैसे हैं, तो आप उसका विरोध करेंगे।

कल्पना कीजिए कि आप कैसा महसूस करेंगे; यह वैसा ही होना चाहिए जैसा पंथ के मालिक को महसूस करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मालिक उस यीशु में अधिकार को पहचानता है, जिसने इन दोनों को भेजा है। और इसलिए जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, उसने स्वीकार किया और कहा, तो आप इसे ले सकते हैं।

और फिर वह अंदर आता है, और हमें बताया जाएगा कि जैसे-जैसे वे पंथ को लाएंगे, और भी चीजें सामने आने लगेंगी। लोग पंथ पर अपने वस्त्र फेंकेंगे। दूसरे शब्दों में, वे यीशु के लिए एक सीट तैयार करने के लिए अपने वस्त्र उतार रहे हैं, लगभग उसे यहाँ एक शाही तरह की छवि बनाने के लिए कि अगर पंथ उसके लिए अच्छी तरह से बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो वे कहते हैं, देखो, हम अपने लबादे हटा सकते हैं और हम खुद को लगभग नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं, लगभग इतना महान नहीं दिखना चाहिए, ताकि आप ऊपर उठ सकें। और जब उन्होंने ऐसा किया, और वह पंथ पर कूद गया, तो उन्होंने भी अपने वस्त्र सड़क पर बिछा दिए, यहाँ तक कि उसे उन पर सवार होने के लिए भी।

ये सभी समर्पण और अधिकार की मान्यता के प्रतीक हैं। यहाँ, हम पाते हैं कि पंथ का स्वामी यीशु के अधिकार को पहचानता है; हमारे आस-पास के लोग यीशु मसीह नामक इसी अधिकार को पहचानते हैं। लेकिन एक और बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वह है ल्यूक; जो लोग यीशु की प्रशंसा करते हैं, वे कोई साधारण भीड़ नहीं हैं।

लूका में, मार्क और अन्य जगहों के विपरीत, जो लोग यीशु की प्रशंसा करेंगे वे होसन्ना नहीं गाएंगे, नहीं, वे उन लोगों की भीड़ नहीं होंगे जो मसीह के अनुयायी नहीं हैं। लूका में, जो लोग यरूशलेम में यीशु के आने पर उसकी प्रशंसा करेंगे वे उसके शिष्य होंगे। ऐसे लोग होंगे जो, यदि आप चाहें, तो वास्तव में शहर में आ रहे हैं, शायद फसह के लिए तीर्थयात्रियों के रूप में या अजीवित रोटी के पर्व के उत्सव के रूप में, और वे यीशु के साथ आ रहे हैं।

इसलिए लूका के विवरण को मार्क के विवरण से भ्रमित न करें। मार्क के विवरण में, वे लोगों की भीड़ हैं जो जरूरी नहीं कि उसके शिष्य हों। लूका में, वे विशेष रूप से शिष्य हैं जो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसके महान कार्यों को देखा है, उस अर्थ में बहुत, बहुत अलग विवरण।

यह कहने का एक और तरीका है, अगर आप यीशु की प्रशंसा करने वालों को होसन्ना कहने के शौकीन हैं, तो होसन्ना वे भी हैं जिन्होंने उसे धोखा दिया, तो मैं आपको सावधान करता हूँ क्योंकि यह लूका के विवरण पर लागू नहीं होगा। लूका की प्रशंसा, अगर आप चाहें, तो होसन्ना नहीं कहती। और लूका की प्रशंसा, अगर आप चाहें, तो शिष्य हैं।

वे समुदाय में यहूदी नहीं हैं। आप फरीसी प्रतिक्रिया देखते हैं क्योंकि वे यीशु को उसके शिष्यों द्वारा प्रशंसा करते हुए देखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है क्योंकि ल्यूक ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह वर्णन करता है कि फरीसी जो शायद समूह का अनुसरण भी कर रहे हैं, उसका एक नाम होना चाहिए। एक बड़े जुलूस, एक प्रकार का कारवां में तीर्थयात्रियों के रूप में यरूशलेम जा रहे लोगों के समूह के लिए एक अंग्रेजी नाम है।

और फिर आप यहाँ कुछ फरीसी पाते हैं जो यीशु का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमने अध्याय 18 में और पहले यीशु का अनुसरण करने वाले वृत्तांत में उनके बारे में देखा था, और कभी-कभी, यीशु उन्हें कुछ क्षेत्रों में असहज भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ, फरीसी यीशु की ओर मुड़े और कहा, देखो, अपने शिष्यों को रोको। लूका के वृत्तांत में इस पर ध्यान दें।

अपने शिष्यों को आपकी प्रशंसा करने से रोकें। शिष्यों को यह कहने से रोकें कि आप प्रभु के नाम पर आने वाले राजा हैं। अब तक, हमने इस विनम्र यीशु के बारे में सुना है, है न? लेकिन इस बार नहीं।

वह उनकी ओर मुड़ता है और कहता है, अरे दोस्तों, देखो, मुझे यह पसंद है। अब मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ। मुझे यह पसंद है।

वे सही काम कर रहे हैं। और वैसे, तुम फरीसियों, अगर तुम्हें कोई समस्या है, अगर ये लोग मेरी प्रशंसा करना बंद कर दें, तो पत्थर उठकर मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, यीशु बता रहे हैं कि यह सही समय है।

भविष्यवाणियों की परंपरा के अनुसार घटनाओं को इस तरह से रखा गया है कि वह आए और शहर में प्रवेश करते ही उसे पहचाना जाए। मैं लूका के विवरण में पाँच विशिष्ट बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो अन्य सुसमाचारों में दर्ज नहीं हैं। सबसे पहले, लूका ही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में संकेत देता है कि जो लोग विजयी प्रवेश में यीशु की प्रशंसा कर रहे हैं वे शिष्य हैं, और वे केवल शिष्य ही नहीं हैं; वे यीशु की सेवकाई के प्रत्यक्षदर्शी हैं।

वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसे उसकी सेवकाई में जो कुछ करते देखा है। दूसरा, लूका ने विजयी प्रवेश में होसन्ना का उल्लेख नहीं किया है, न ही उसने जुलूस में इस्तेमाल किए जाने वाले ताड़ के पेड़ या पेड़ की शाखाओं का उल्लेख किया है। यीशु ने इसका इस्तेमाल नहीं किया।

अब, मुझे यह मत बताइए कि यीशु को आपके पाम संडे को बर्बाद करना है। ल्यूक ने आपके पाम संडे को बर्बाद कर दिया है। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

कृपया ल्यूक के साथ अच्छा व्यवहार करें। मार्क के पास जाएँ और आनंद लें। मैथ्यू के पास जाएँ और आनंद लें।

लेकिन बस इतना जान लें कि लूका में होसन्ना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और उसने खजूर की शाखाओं या पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल नहीं किया। लूका में ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि लूका इस मायने में अद्वितीय है कि लूका ने दाऊद के राज्य का उल्लेख नहीं किया है, जो दाऊद के राज्य में आता है। लूका ने उस राजा का उल्लेख किया है जो प्रभु के नाम से आता है।

चौथा, हम देखते हैं कि लूका ही एकमात्र व्यक्ति है जो फरीसियों की इस स्तुति पर आपत्ति को दर्शाता है। और पाँचवाँ, आप इस सुंदर चियास्म को देखते हैं जिसे लूका भेजता है। लूका इसे बहुत ही विशिष्ट तरीके से बनाता है जब वह यहाँ विजयी प्रवेश में चरवाहों को स्वर्गदूत के संदेश को दोहराता है जब स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा कि जब शिशु यीशु का जन्म हुआ था, तो सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों के बीच शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है।

आप यहाँ लूका में यरूशलेम के प्रवेश को देखते हैं जैसे कि वह फिर से वापस आ रहा है। इसलिए वे कहेंगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है, स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा। आप उन प्रतिध्वनियों और चियास्म को देखना शुरू करते हैं जिन्हें लूका एक साथ ला रहा है।

न केवल चरवाहों को यीशु के जन्म की घोषणा की गई, बल्कि यरूशलेम में यीशु के आने की भी घोषणा की गई। वह शांति के साथ आता है। लेकिन यह कैसे प्रकट होने वाला है? सर्वोच्च में महिमा, हाँ।

सर्वोच्च में स्थित ईश्वर को सम्मान मिलना चाहिए, हाँ। कभी-कभी मुझे लगता है कि अंग्रेजी में महिमा का हमेशा एक प्रभामंडल प्रभाव होता है जो मेरे पास नहीं है, जिसके बारे में मैं बहुत सहज नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रीक शब्द डोक्सा का अर्थ अधिक सम्मान है ताकि हमें प्रभामंडल प्रभाव के रूप में महिमा न मिले , इसलिए जब वे सर्वोच्च में महिमा कहते हैं तो उनका मतलब है कि ईश्वर को सम्मानित किया जाए। जैसा कि वह शांति में आता है, हाँ, वास्तव में, वह शांति में आता है।

लेकिन वह क्या करने जा रहा है? आइए अध्याय 19 की आयत 41 से इसे देखें। जब यीशु सवारी कर रहा था, तो वह अंदर आया, वह किद्रोन घाटी की ओर आया और जब उसने शहर को देखा, तो हमें आयत 41 से बताया गया है कि जब वह पास आया और उसने शहर को देखा तो वह उस पर रोया, और कहा कि काश तुम इस दिन भी जानते होते कि शांति लाने वाली चीजें क्या हैं, क्योंकि अब वे तुम्हारी आँखों से छिपी हुई हैं क्योंकि वे दिन तुम पर आएंगे जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे चारों ओर एक बाड़ लगाएंगे और तुम्हें घेर लेंगे और हर तरफ से तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें और तुम्हारे भीतर के बच्चों को जमीन पर गिरा देंगे और वे तुममें एक पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे, यरूशलेम का जिक्र करते हुए क्योंकि तुम अपने दर्शन का समय नहीं जानते थे। वाह, वे यीशु का जश्न मनाते हैं और शांति के बारे में बात करते हैं, लेकिन यीशु, जैसे ही वह किद्रोन घाटी के ठीक बगल में शहर की ओर उतरता है, वह इस शहर को देखना शुरू कर देता है और लगभग प्रक्रिया को बाधित कर देता है और इस बात के प्रभाव से रोने लगता है कि काश तुम जान पाते कि शांति लाने वाली चीजें क्या हैं क्योंकि यह शहर बर्बाद हो जाएगा।

यहाँ एक त्वरित नोटेशन: लूका 80 के दशक में लिख रहा था। 70 तक टाइटस के नेतृत्व में रोमनों द्वारा यरूशलेम को पहले ही नष्ट कर दिया गया था। लूका चाहता है कि आप इस बात से अवगत रहें कि जब आप, उसके पाठकों के रूप में, इस विवरण को पढ़ते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यीशु ने लगभग 20 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि क्या होने वाला था। दूसरे शब्दों में, भविष्यवक्ता यीशु ने देखा कि शहर में क्या होने वाला था, और उसने वास्तव में अपने शिष्यों को इसके बारे में बताया जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे।

यीशु के इस विलाप से ध्यान देने योग्य कुछ बातें। जब यीशु शहर के लिए रोया, तो उसने शहर के लिए इस तरह से रोया जैसा कि किसी अन्य सुसमाचार में दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ, रोना उस व्यक्ति के दिल को दर्शाता है जो एक ऐसे शहर में शांति लाता है जिसे नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उस पर क्या होने वाला है। यीशु ने शहर की प्रशंसा और विलाप को बाधित करते हुए शहर के निवासियों की अंधता की ओर इशारा किया जैसे कि उनके चारों ओर सब कुछ उजड़ने वाला है, और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे आश्चर्यचकित हो जाएँगे।

लेकिन हाँ, शिष्य सही हैं। एक तरफ, यह राजा है जो प्रभु के नाम पर आता है। सर्वोच्च में शांति और महिमा। ओह, लेकिन इस तरफ, शहर को देखो। हम शांति के बारे में बात करते हुए इस शहर में कैसे प्रवेश करते हैं? कुछ सालों में, 19 और 17 साल में, यह शांति इस विशेष शहर को बर्बाद कर देगी।

यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम का पतन होगा। यरूशलेम की घेराबंदी की जाएगी। यरूशलेम नष्ट हो जाएगा, और यरूशलेम के बच्चे कष्ट भोगेंगे।

यरूशलेम के निवासियों को अब इसके बारे में पता होना चाहिए। लूका के श्रोताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भविष्य में होने वाला है। लूका के श्रोताओं को यह जानना चाहिए कि ऐसा हुआ है, लेकिन यीशु के एक भविष्यसूचक मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास क्या हो रहा था, इसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता थी।

ओह , अगर तुम यहूदी होते, तो यशायाह 29 की प्रतिध्वनियाँ आतीं, और मैं तुम्हारे चारों ओर छावनी डालूँगा और तुम्हें मीनारों से घेरूँगा, और मैं तुम्हारे खिलाफ घेराबंदी के रास्ते बनाऊँगा। लेकिन जब यीशु ने यह कहा और रोते हुए रूस की ओर बढ़ रहा था, तो कोई आश्चर्य करता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है? वाह, शहर के बारे में कुछ ऐसा है जो उसे इतना शोक करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन देखिए वह क्या करने जा रहा है।

वह धार्मिक प्रतिष्ठान पर प्रहार करने जा रहा है। वह मंदिर को शुद्ध करने जा रहा है। यरूशलेम, जो इस बात से अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसे यह जानना चाहिए कि यदि परमेश्वर को शहर में कुछ करना है, तो पहले परमेश्वर के घर को शुद्ध करना होगा।

तो, यीशु विजयी प्रवेश से आगे बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा, जब वह किद्रोन घाटी से नीचे उतरा, तो वह रोया। उसने अपनी बातें कहीं और सीधे मंदिर की ओर चला गया। श्लोक 45 और वह मंदिर में प्रवेश किया और बेचने वालों को बाहर खींचना शुरू कर दिया, उनसे कहा कि यह लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है।

लूका का विवरण वास्तव में अन्य सुसमाचार लेखकों की तुलना में बहुत संक्षिप्त है। अब, मैं एक चैट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका अनुसरण करना और यह देखना आसान नहीं है कि सभी चार सुसमाचार लेखक इसे कैसे दर्ज करते हैं। जब कोई यह देखना शुरू करता है कि अन्य सुसमाचार लेखक इसे कैसे दर्ज करते हैं, तो एक बात जो ध्यान में आती है वह यह है कि लूका के लिए, यह विवरण बहुत संक्षिप्त है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उसने मंदिर को साफ किया, और बेचने वालों से निपटा। जब मार्क में वह मंदिर में प्रवेश करता है, तो वह विक्रेताओं और खरीदारों को बाहर निकाल देता है। मार्क विक्रेताओं और खरीदारों के बारे में बात करता है।

मत्ती विक्रेताओं और खरीदारों के बारे में बात करता है, और यूहन्ना बेचने और पैसे बदलने वालों को बाहर निकालने, उनका मुकाबला करने और बैलों और भेड़ों के विक्रेताओं को बाहर निकालने के बारे में बात करता है। फिर आप देखते हैं कि मार्क में वह पैसे बदलने वालों की मेज़ें गिरा देता है। मत्ती में, वह उन्हें गिरा देता है।

यूहन्ना में, वह उन्हें गिरा देता है, लेकिन लूका में, लूका ने सिर्फ़ इतना कहा कि उसने विक्रेताओं को बाहर निकाल दिया। और फिर, मरकुस में, हम देखते हैं कि वह कबूतर बेचने वालों को भी गिरा देता है, जैसा कि हम मत्ती 21 में भी देखते हैं। और फिर हम मरकुस के अंत में और यूहन्ना में कुछ मामूली बदलाव देखते हैं।

लेकिन जैसा कि आप लूका के विवरण को देखते हैं, लूका जिस तरह से इसे प्रस्तुत करता है, वह बहुत ही सीधा है। और फिर, जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, आप इस पाठ में शास्त्र का उपयोग करने के तरीके में एक और समानता देखना शुरू करते हैं। मार्क में, यीशु कहेंगे कि मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे शेरों की मांद बना दिया है।

लूका सभी राष्ट्रों को हटा देगा, और वह कहेगा कि यीशु ने कहा कि यह अभी भी लिखा है कि यशायाह 56 और यिर्मयाह 11 में उन दो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को उद्धृत या मिलाते हुए कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मैथ्यू में, वह उसी भविष्यवाणी का उल्लेख करता है और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। उसने मार्क की पंक्ति नहीं जोड़ी।

मैथ्यू ने सभी राष्ट्रों के लिए मार्क की पंक्ति को भी नहीं जोड़ा ताकि इसे सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का स्थान बनाया जा सके। और फिर, जॉन ने यशायाह और यिर्मयाह की भविष्यवाणियों के बजाय एक अलग भजन को उद्धृत करने का फैसला किया। क्योंकि जॉन कहता है कि इन चीजों को हटा दो। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, उसके शिष्यों ने याद किया, और उस उद्धरण को लेने से तुम्हारे घर के लिए उत्साह मुझे खा जाएगा।

इस अंश में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लूका ने मंदिर में सीटों को गिराने की बात नहीं कही है। लूका ने खरीददारों, पैसे बदलने वालों और कबूतर बेचने वालों का कोई ज़िक्र नहीं किया है।

जैसा कि हम मार्क में पाते हैं, ल्यूक ने सभी राष्ट्रों के लिए वाक्यांश को हटा दिया है। लेकिन आप देखिए कि ल्यूक वह प्रस्तुत नहीं कर रहा है जो मैं अपनी दूसरी कक्षा में कहना पसंद करता हूँ, यीशु एक मर्दाना आदमी है, जहाँ वह मंदिर में आता है और पैसे बदलने वाली मेज़ों को घुमाना शुरू कर देता है, और हर कोई उसे देखता है और कहता है, ओह उसे देखो उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को देखो कृपया उसके साथ खिलवाड़ मत करो लेकिन वह यहाँ ऐसा नहीं करता है। उसने बस उन लोगों को बाहर निकाल दिया जिन्होंने बेचा था।

क्या हो रहा है? वह बेथनी और बेथफगे के पास जैतून के पेड़ों से उतरता है, किद्रोन घाटी से गुज़रता है, मंदिर में प्रवेश करता है, और विक्रेताओं को बाहर निकालता है; वह कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मैं यहाँ चार छोटी-छोटी बातें बताना चाहूँगा। एक, जुलूस मंदिर में समाप्त होगा।

लूका दिखा रहा है कि जुलूस के लिए यीशु का गंतव्य मंदिर है, और जब वह मंदिर में आता है, तो वह देखता है कि वह क्या करने जा रहा है। वह विक्रेताओं को बाहर निकालने जा रहा है, और जब वह विक्रेताओं को बाहर निकालता है, तो वह मंदिर को अपने मंत्रालय के लिए नए मंच के रूप में स्थापित करने जा रहा है, अगर आप चाहें तो। जब लूका कहता है कि उसने बेचने वालों को बाहर निकाल दिया, तो उसके मन में दो बातें हो सकती हैं यदि हम उन परंपराओं से अवलोकन करना शुरू करते हैं जिनका उपयोग अन्य सुसमाचार लेखकों ने किया था।

वह उन लोगों का उल्लेख कर सकता है जो रोमनों में मुद्राओं के आदान-प्रदान के मामले में, मंदिर में रोमन मुद्राओं में या उन लोगों का उल्लेख कर रहे थे जो बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पक्षियों और जानवरों का सौदा करते थे और शायद इसके लिए लोगों से ज़्यादा पैसे लेते थे। लूका इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि यीशु मंदिर में अस्वस्थ व्यावसायिक गतिविधि से छुटकारा पाने में बहुत रुचि रखते थे ताकि मंदिर शिक्षा का स्थान बन सके। लूका इस बात में बहुत, बहुत रुचि रखते हैं कि यीशु लगभग एक दार्शनिक-जैसे व्यक्ति बन जाएँ, यरूशलेम में एक भविष्यवक्ता-जैसे व्यक्ति जहाँ वह शिक्षण में शामिल होंगे और उन पहलुओं के बीच आदान-प्रदान करेंगे जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उनसे आगे-पीछे पूछताछ करते हैं।

मंदिर उनका गंतव्य था क्योंकि अगर वह इज़राइल में चीजों को बहाल करने जा रहे हैं, तो राष्ट्र का दिल भगवान का घर है। ल्यूक ने जो भविष्यवाणियाँ बताई हैं, वही मैंने आपके लिए स्क्रीन पर रखी हैं और आप देख सकते हैं कि यशायाह के भविष्यवक्ताओं, यीशु ने उनमें से कुछ को वहाँ से चुना, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और फिर उन्होंने यिर्मयाह 7 खाते से भी कुछ चुना। अब जब यीशु ने मंदिर में ऐसा करना शुरू किया, तो समझिए कि अभी क्या हुआ है।

यीशु ने हंगामा मचा दिया है। अब, आपको यह समझना चाहिए कि ईसाई होने के नाते, हमारे लिए यह गलत समझना बहुत आसान है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे भूल जाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि क्या हो रहा है।

तो, कल्पना कीजिए कि आप किसी विशेष चर्च या किसी विशेष होटल के प्रभारी हैं और फिर यह प्रमुख व्यक्ति, जो कि ऐसा ही है, दूसरे शहर से आता है और जैसे ही वह आता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं और फिर वह आपके चर्च में आता है और फिर जब वह आता है, तो अनुमान लगाइए कि वह क्या करता है? वह उस जगह को साफ करता है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप देखिए, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ बाइबिल ई-लर्निंग व्याख्यान श्रृंखला में इसका अनुसरण कर रहे हैं, और आप चर्च में नहीं हैं क्योंकि यदि आप चर्च में हैं, तो आप शायद कहेंगे, अरे नहीं, नहीं, वह यीशु है। वह जो चाहे कर सकता है लेकिन समझें कि आप क्या करेंगे यदि कोई ऐसी जगह पर आता है जहाँ आप प्रभारी हैं और वह कहता है कि वहाँ जो कुछ भी चल रहा है जिसे आप सामान्य मानते हैं वह अव्यवस्थित है और जो चल रहा है उसे साफ करने और फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है।

आप देखिए, मंदिर के नेताओं की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा कि लूका 47 और 48 से लिखता है, और वह मंदिर में प्रतिदिन शिक्षा देता था। अब जब उसने उस स्थान को साफ कर दिया है, तो उसने इसे अपने दैनिक शिक्षण के लिए एक स्थान बनाना शुरू कर दिया और मुख्य पुजारी और शास्त्री और लोगों के प्रमुख लोग उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि सभी लोग उसके शब्दों पर लटके हुए थे। ध्यान दें कि यहाँ क्या हो रहा है।

उसने मंदिर को साफ किया। वह कहता है, अब मैंने मंदिर को वैसा बना दिया है जैसा मैं चाहता था। अब जैसा कि हम आधुनिक महल में कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए, यह वह व्यक्ति है जो गलील के नासरत से आया था।

वह कारपेंटर का बेटा है। वह पढ़ाता था। वह बहुत मशहूर था, और इतने समय से, अध्याय 9 से, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह यरूशलेम आ रहा है, वह आ रहा है, और अब वह शहर आ रहा है।

यरूशलेम उनका गृहनगर नहीं है। यह उनकी सेवा का स्थायी स्थान नहीं है। अब हम जानते हैं कि जब लूका हमें जॉन बैपटिस्ट के बारे में बता रहा था, तो वह हमें यह बताना चाहता था कि जॉन बैपटिस्ट के माता-पिता पुजारी वंश से थे, जैसा कि मैंने आपको बचपन की कहानियों में बताया था, लेकिन यीशु को एक महायाजक के रूप में नहीं जाना जाता था।

वह आया, मंदिर को साफ किया, और कहा, अब, यह वह जगह है जिसे मैं अपना व्याख्यान कक्ष कहूंगा। वह हर दिन आता है और वह सिखाता है। अब समझिए कि मैंने अभी लूका 19, 47, और 48 से जो पढ़ा है, उसका आशय यह है कि जो लोग मंदिर के असली संरक्षक हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनके अधिकार को कमज़ोर कर रहा है और कोई उनके क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहा है ताकि वह जो चाहे कर सके।

उस व्यक्ति का नाम नासरत का यीशु है। यह एक समस्या होने जा रही है। वे यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वे सैन्य दृष्टि से उसे बेअसर कर सकते हैं, लेकिन समस्या यही है।

जो लोग दिन-ब-दिन उसकी बातें सुन रहे थे, वे उसकी हर बात पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए अगर आप मंदिर के नेता हैं, और आप एक धार्मिक नेता हैं, और आप उसी जगह पर शिक्षा देते हैं, तो लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या सिखाते हैं। और यह आदमी रोज़ाना यही सिखा रहा है और लोग उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं।

अब आपको पता होना चाहिए कि यह लोकप्रियता प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। आपको पता होना चाहिए कि यहूदी परंपरा में जहाँ ईश्वर कहीं से भी पैगम्बरों को बुला सकता है और उन्हें ईश्वर की आत्मा से अभिषिक्त कर सकता है और उन्हें ईश्वर के लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अगर इस व्यक्ति को लोगों द्वारा ईश्वर का आदमी माना जाता है, तो जो कोई भी उस व्यक्ति का विरोध करता है, उस पर ईशनिंदा का आरोप लगाया जा सकता है। और हम जानते हैं कि ईशनिंदा की सज़ा पत्थर मारकर दी जाएगी।

तो यहाँ लोग यीशु के वचनों पर अड़े हुए हैं, और मंदिर के नेता कह रहे हैं, इसे देखो। हम नहीं चाहते कि यह जगह ऐसी हो और यह आदमी हमारा ध्यान खींच रहा है - पाँच त्वरित बातें जो ध्यान देने योग्य हैं।

सबसे पहले, लुटेरों की मांद पर अब मसीहाई व्यक्तित्व यीशु मसीह ने कब्ज़ा कर लिया है, और उसने अध्याय 2, श्लोक 49 में अपने पिता के घर को अब अपना व्याख्यान कक्ष बना लिया है। और दूसरा, लूका हमें सुझाव दे रहा है कि यीशु मंदिर को अपने दैनिक शिक्षण का स्थान बना रहा है। तीसरा, मुख्य पुजारियों और अधिकारियों को मंदिर की जेलों के सही संरक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए।

वे यीशु के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। यीशु उनके स्थान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में चल रही गतिविधियों में बाधा डाल रहा है, तो वह यीशु ही है जो मंदिर में चल रही गतिविधियों में बाधा डाल रहा है।

लेकिन इस विचार पर थोड़ा रुकें क्योंकि मैं यहाँ कुछ स्पष्ट करूँगा। वे उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वह उस मंदिर में उनके काम में बाधा डाल रहा था, और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे उसका ख्याल रखें। वे उस प्रभाव में उसे बेअसर कर देते हैं।

लेकिन यह सब क्या है? लूका यहाँ हमारा ध्यान किसी बात की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लूका कह रहा है कि यरूशलेम के अधिकारियों को पता नहीं था कि परमेश्वर के घर के लिए योग्य शिक्षक अभी-अभी आया है। और वे अपने कर्तव्य से चूक गए हैं।

इसलिए, वह आकर कार्यभार संभालने जा रहा है। और लूका कह रहा है कि वह तहखानों की देखभाल करने के लिए नीचे कूद गया ताकि वह कार्यभार संभाल सके और शिक्षा दे सके। हमारे अगले व्याख्यान में, जब हम अध्याय 20 पर पहुँचते हैं, लूका पूरा प्रवचन यीशु को समर्पित करता है, जो सार्वजनिक रूप से शिक्षा देता है और इनमें से कुछ नेताओं के साथ बहस करता है।

वह जिस जगह पर आया था, वह साफ-सफाई करने और जाने के लिए नहीं था। वह साफ-सफाई करने और उस जगह को अपना व्याख्यान स्थल बनाने आया था। आप देखिए, हम कई तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पहली सदी के बारे में सोचिए।

फिलिस्तीन के एक प्रमुख व्यक्ति हेरोद के बारे में सोचिए। हेरोद के सामने एक ऐसी स्थिति थी, जब उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर अब बहुत अच्छी स्थिति में है। उच्च पुजारी, ये सभी धार्मिक नेता, यहूदी परिषद के नेता, उन्हें लगता है कि वे यरूशलेम में बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

नासरत के गांव से आने वाला व्यक्ति प्रभु के नाम पर आने वाले व्यक्ति के रूप में आता है और उस स्थान को अपने अधिकार में ले लेता है। यरूशलेम में प्रवेश और शिक्षण मंत्रालय में हमने जो देखा है वह यह है। वह अंततः उस गंतव्य पर पहुंच गया है जो उसके शिक्षण मंत्रालय का चरमोत्कर्ष होगा, मंदिर।

यदि फरीसियों को लगता था कि वे विजयी प्रवेश के समय उसे रास्ते में रोक लेंगे, तो उसने उन्हें एक स्पष्ट संदेश दिया। यदि मंदिर के अधिकारी उस तक पहुँचने के लिए हर तरह के साधन तैयार करने जा रहे हैं, तो जो लोग उसे सुन रहे थे, वे उनके द्वारा कही गई बातों और यीशु द्वारा कही गई बातों के बीच अंतर कर सकते थे। यहूदी इतिहासकारों और अन्य लोगों ने इस बारे में बात की है कि इस समय के आसपास यरूशलेम एक ऐसा स्थान बन गया था जहाँ इनमें से कुछ धार्मिक नेता अपना काम करते थे।

जोसेफस और अन्य लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे उच्च पुजारी और ये कुलीन लोग अब यहाँ-वहाँ चीज़ों पर हावी हो रहे हैं। लेकिन अब यीशु सिस्टम पर हावी होने के लिए सॉफ्ट पावर के साथ आता है। मैं अध्याय 20 पर जाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि यीशु यहूदी अधिकारियों के साथ कुछ खास बातों को कैसे संबोधित करेंगे।

इस विशेष व्याख्यान के लिए, मेरा उद्देश्य आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि वह किस तरह से शहर में भव्य शैली में प्रवेश करता है। वह अन्य सुसमाचारों से थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन वह फिर भी शांति के साथ आता है। वह यरूशलेम के विश्वास के बारे में चिंतित है, लेकिन वह आराम करने नहीं आया था। वह सिखाने आया था।

परमेश्वर के राज्य का संदेश स्पष्ट रूप से बोला जाना चाहिए। अब तक, गलील के लोगों, सभी जगहों के लोगों, यहाँ तक कि सामरिया, टायरिया के लोगों ने उसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हुए सुना है। उन्होंने उसे परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करते देखा है।

यरूशलेम अब स्पष्ट रूप से सुन सकता है कि यह अब अफ़वाहें नहीं हैं। ईश्वर का पुत्र, राजा, जो प्रभु के नाम पर आता है, यहाँ है। मुझे उम्मीद है कि जब हम मंदिर में उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करने के लिए अगले व्याख्यान में जाएँगे, तो आप अपना दिल खोलेंगे और खुद को देखना शुरू करेंगे और पूछेंगे, क्या यह संभव है कि कभी-कभी मैं मंदिर के अधिकारियों की तरह व्यवहार करता हूँ, कि मैं यीशु की शिक्षाओं का विरोध करता हूँ? मुझे लगता है कि वह मेरे स्थान में घुसपैठ कर रहा है।

लेकिन इस दौरान, जो ज़रूरी है वह है परमेश्वर द्वारा किए जा रहे नए काम के प्रति खुले रहना और परमेश्वर द्वारा किए जा रहे कामों को अपनाना। यीशु से पूछा जाएगा कि वह किस अधिकार से शिक्षा देता है। वह उत्तर देगा।

सदूकी धर्मशास्त्र से प्रभावित मंदिर के नेताओं के रूप में, उनसे पुनरुत्थान के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह उनका उत्तर देंगे। वह स्पष्ट करेंगे कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ है। परमेश्वर का राज्य निकट है।

इससे पहले कि उसे गिरफ्तार किया जाए, उसका संदेश ज़ोरदार और स्पष्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि आप यीशु की ओर पीठ फेर लें, आप यीशु की शिक्षाओं के प्रति कितने खुले हैं? ओह, देखो, वह आ रहा है। वह परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के शासन और परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से सिखाने के लिए आता है।

उद्धार का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे आप हमारे साथ इस व्याख्यान श्रृंखला का अनुसरण करेंगे, आप यीशु की शिक्षाओं के संदर्भ में खुद की कल्पना करना शुरू करेंगे। और यीशु की शिक्षाओं को अपनाने के लिए अपना दिल खोलना शुरू करेंगे।

और उसे स्वीकार करना शुरू करें, भले ही यह बहुत ही दखल देने वाला लगे। और खुद से पूछना शुरू करें कि क्या ईश्वर आपसे आपके जीवन में किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए समर्पण की ज़रूरत है। निश्चित रूप से, कृपया अगले व्याख्यान के साथ आगे बढ़ें, जहाँ हम देखना शुरू करते हैं कि यीशु इन अधिकारियों को शिक्षाओं में कैसे शामिल करेंगे।

और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से आप यीशु से और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और उनकी शिक्षाओं के प्रति खुले रहेंगे। भगवान आपको आशीर्वाद दें। और इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।

यह डॉ. डैनियल के. डार्को द्वारा लूका के सुसमाचार पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 29 है, यरूशलेम में यीशु, संख्या 1, प्रवेश और शिक्षण मंत्रालय, लूका 19:28-48।