**डॉ. डैनियल के. डार्को, जेल पत्र, सत्र 23, मसीह में नया समुदाय, इफिसियों 2:11-22**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को जेल पत्रों पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में हैं। यह सत्र 23 है, मसीह में नया समुदाय, इफिसियों 2:11-22।

जेल पत्रों पर हमारी बाइबिल अध्ययन व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है।

हम इफिसियों को देख रहे हैं, और अब तक, हमने इफिसियों के अध्याय दो, श्लोक 10 तक की चर्चा की है। पिछले व्याख्यान में, हमने अनुग्रह द्वारा उद्धार पर विचार किया था, और इस व्याख्यान में, हम उस पर विचार करेंगे जिसे मैं मसीह में एक नया समुदाय कहता हूँ। अनुग्रह द्वारा उद्धार पर चर्चा में, मैंने आपको याद दिलाया कि हम सभी में क्या समान है, और यही पौलुस का मुद्दा है।

पौलुस का कहना है कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाने से पहले हम सब पाप में जी रहे थे। वास्तव में, वह बहुत ही गंभीर भाषा का प्रयोग करता है। हम सब अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, और पद तीन में उसने कहा कि हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे।

उन्होंने हमारे ईसाई-पूर्व अतीत को अवज्ञा के पुत्रों द्वारा जीए गए जीवन के रूप में संदर्भित किया, ऐसे लोग जिनके जीवन की विशेषता अवज्ञा है। जब भगवान ने उस समय हमारी स्थिति को देखा, तो हम सभी, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति, ऊँचाई और बीएमआई कुछ भी हो, उस कॉलम में थे। भगवान को हमें दंडित करने के लिए आना था, और फिर उसने एक अलग रास्ता चुना।

उन्होंने दया और प्रेम दिखाते हुए अपना सच्चा चरित्र दिखाया। पौलुस बीच में वह कोष्ठकीय पंक्ति जारी करेगा जैसे कि उन्हें चिढ़ाना हो। क्योंकि अनुग्रह से, आप बचाए गए हैं, और फिर, आठवीं आयत में, वह आता है और कहता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अनुग्रह से आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं।

पॉल हमें याद दिलाता है कि हम एक बार ऐसी जगह पर थे जो इतनी अच्छी नहीं थी, और भगवान ने हम तक पहुँचकर हमें ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ उसने हमें पूर्णता का जीवन जीने दिया। अध्याय 2, श्लोक 11 से 22 में, हम यह देखने जा रहे हैं कि कैसे पॉल चर्च को चुनौती देता है कि वे अपने उद्धार को समुदाय या रिश्ते की अपनी समझ को प्रभावित करने दें। यहाँ इस चर्चा में, मैं आपको अपने शोध कार्य में कुछ चीजों के कुछ लाभ देने की कोशिश करूँगा, और यही वह जगह है जहाँ सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से हम जो चीजें सीखते हैं, वे इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम पाठ को कैसे पढ़ते हैं।

इस विशेष पाठ में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में एक प्रमुख मुद्दा है जो पाठ में व्यक्त किया गया है, और यहाँ मैं जो कुछ भी बताऊँगा उसका एक हिस्सा आपको वास्तव में यह समझने में मदद करेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। किसी समुदाय के बारे में बात करने में सक्षम होने के लिए, हमें यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।

व्यक्तियों के रूप में हमारी पहचान हमेशा इस बात पर बहुत प्रभाव डालती है कि हम समुदाय से किस तरह जुड़े हैं। सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययनों में, हम जो चीजें देखते हैं उनमें से एक यह है कि तीन क्षेत्र हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि हम कौन हैं। उनमें से एक संज्ञानात्मक है।

हम अपने बारे में जिस तरह से सोचते हैं और जो चीजें हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम कौन हैं। अगर आपके पिता आपको बता रहे हैं कि आप महान हैं, आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप अद्भुत हैं, तो आप इस पर विश्वास करते हैं, और यह आपकी आत्म-भावना को आकार देता है। यह संज्ञानात्मक हिस्सा है।

दूसरा हिस्सा वह है जिसे हम भावात्मक आयाम कहते हैं। भावात्मक आयाम अपनेपन की भावना है। वह हिस्सा जो हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी खास समूह से जुड़े हैं।

इसलिए, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हम एक बहुत मजबूत परिवार में बड़े हो रहे हैं, तो हम यह महसूस करना शुरू करते हैं कि हम प्यार महसूस करते हैं, हम परवाह महसूस करते हैं, और जब हम लोगों के आसपास होते हैं तो हम बहुत प्यार महसूस करते हैं, जो बात हमारे दिमाग में आती है वह यह है कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं। हम अपनी पहचान अपनेपन की भावना से भी बनाते हैं। तीसरा हिस्सा वह है जिसे हम मूल्यांकन आयाम कहते हैं।

और हम अपने और दूसरों के बीच की सीमा तय करना शुरू कर देते हैं। हमें क्या बनाता है, और उन्हें क्या बनाता है ? और ऐसा करने में, हम जरूरी नहीं कि खुले तौर पर मजबूत पूर्वाग्रह दिखा रहे हों, लेकिन जिस तरह से हम अपनी आत्म-पहचान का निर्माण करते हैं, वह हमें यह मूल्यांकन करने के लिए उन्मूलन की प्रक्रिया में ले जाता है कि हम कौन हैं और वे कौन हैं।

इसलिए, जो व्यक्ति अपने पिता या माता-पिता के साथ नहीं बड़ा हुआ, जो उसे प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं, वह शायद यह महसूस करते हुए जी रहा हो कि वह किसी के साथ नहीं है। जो व्यक्ति परिवार की मजबूत भावना में नहीं बड़ा हुआ, वह शायद हमेशा फिट होने के लिए संघर्ष कर रहा हो क्योंकि वह नहीं जानता कि दूसरों की तुलना में उसे क्या बनाता है । इफिसियों 2 में, हम देखेंगे कि ये चीजें किस तरह से व्यक्तिगत सामाजिक पहचान को प्रभावित करती हैं कि वे किसी समूह से कैसे संबंधित हैं।

और इफिसुस और उसके आस-पास के चर्च में जहाँ यहूदी और गैर-यहूदी हैं। गैर-यहूदी शायद रोमन और यूनानियों से बने हो सकते हैं; हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए, एलेक्जेंड्रिया से अपोलोस इफिसुस में था, इसलिए शायद इफिसुस के चर्च में कुछ उत्तरी अफ़्रीकी भी थे। तो, एक चर्च जो इन सभी बहु-जातीय, बहु-नस्लीय पृष्ठभूमियों से बना है, वे सभी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के साथ आते हैं, और उसके भीतर, वे परेशानी पैदा कर सकते हैं, या वे समुदाय को मजबूत कर सकते हैं।

मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और हम इस समय इन व्याख्यानों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह एक शानदार स्कूल है जहाँ जाना और अपने बेटे या बेटी को भेजना बहुत बढ़िया है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप यह बात जानते हों।

इसे गॉर्डन कॉलेज कहा जाता है। गॉर्डन कॉलेज में, हमारे पास अफ्रीका या एशिया से आने वाले छात्रों की एक छोटी संख्या है। आप देखिए, पहचान निर्माण एक निश्चित तरीके से आकार लेता है, और हम जो काम करते हैं, उनमें से एक यह है कि हम उन्हें यह समझने में मदद करने की कोशिश करते हैं कि हम सुपरऑर्डिनेट पहचान क्या कहते हैं।

जहाँ वे वास्तव में अपनी सामाजिक पहचान लेकर आते हैं और गॉर्डन समुदाय नामक समुदाय की बड़ी पहचान से जुड़े होने की प्रबल भावना महसूस करते हैं। पॉल इस पद में यही कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचें, आप जानते हैं कि मैं आपको कुछ सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ।

तो, चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ और आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ। ठीक है। चलिए पहचान और अपनेपन के बारे में सोचते हैं।

आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्र आपकी पहचान और अपनेपन की भावना को कैसे प्रभावित करते हैं? लोग आपसे कैसे बात करते हैं, वे आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी शक्ल, नस्ल, शरीर के निशान, तर्जनी, आपकी ऊँचाई या आपके पहनावे का तरीका। उदाहरण के लिए, आप चर्च में क्या देखते हैं, यह इस बात का संकेत है कि उस चर्च में सच्चा प्यार और एकता है? पहले सवाल के बारे में सोचते हुए। मैं अफ्रीका से आया एक अश्वेत व्यक्ति हूँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है।

अगर मैं आपके इलाके में आता हूँ और मैंने बैगी पैंट पहनी हुई है और मैंने कुछ चमकदार चेन पहनी हुई हैं, और मेरी पैंट लगभग मानक के अनुसार टूट रही है, तो मुझे इसे ऊपर रखने के लिए अपनी बेल्ट पकड़नी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि इससे इस बात पर असर पड़ेगा कि आप मुझे कैसे समझते हैं या समझते हैं और आप मुझसे कैसे संबंध रखते हैं? मैं उनमें से कुछ लोगों से कहना पसंद करता हूँ कि वे पैंट ऊपर करके मर्द बनें। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो इससे इस बात पर असर पड़ेगा कि आप मुझे कैसे देखते हैं।

जब आप किसी चर्च में जाते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि आप वहां के हैं? आप वहां के होने का एहसास दिलाने के लिए क्या देखते हैं? मैं मैसाचुसेट्स के एक चर्च का बारीकी से निरीक्षण कर रहा हूं। तीन साल पहले, मुझे एहसास हुआ कि इस चर्च में अल्पसंख्यकों की संख्या, एक बड़े आकार का चर्च, बहुत, बहुत कम थी। और फिर दो पादरी विशेष रूप से, एक स्पेनिश, एक अश्वेत, बोर्ड पर आए।

अचानक, मुझे एहसास हुआ कि सभी सेवाओं में अश्वेतों और स्पेनिश लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि लोग मसीह को देख सकें और अपनेपन की भावना महसूस कर सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे उन चीज़ों की तलाश करते हैं जिनका मैंने आपको पहले उल्लेख किया था।

वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनमें कुछ खास बातें, कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें खुद के बारे में एक खास तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। वे ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनके बारे में वे कहते हैं, ओह, वे मेरे जैसे दिखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनमें से ही हूँ। और फिर वे हमारे और उनके बीच खुद को बनाना शुरू कर देते हैं।

और जैसे कि आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वह आधुनिक समय की बात है। आइए इफिसियों के अध्याय 2, श्लोक 11 से 22 के बारे में इस प्रकाश में सोचें। इस पत्र में हम जिस विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, उसे याद करते हुए, जातीय-नस्ल संबंधों में मेरे द्वारा बताए गए चार संकेतकों को ध्यान में रखें।

फिर, हम परीक्षण को देखते हैं, गैर-यहूदी बहिष्कार को याद करते हुए। चार संकेतकों में, इन बच्चों को देखें। जातीय-नस्ल संबंधों में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, दूसरे शब्दों में, इफिसस के एक चर्च में जहाँ आपके पास यहूदी हैं, आपके पास गैर-यहूदी हैं, आपके पास रोमन हैं, शायद यूनानी और अफ़्रीकी हैं, आपको यह जानना होगा कि वहाँ जातीय-सामाजिक रूढ़ियाँ होना निश्चित है।

इफिसुस के चर्च में भी कुछ ऐसा ही था, और पॉल इस पर बात करेंगे। वे ईसाई हैं, ओह हाँ, वे जितना दावा कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा है, हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। स्पेन के लोग कहते हैं, हम स्पेन के लोग हैं। हम इस खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं।

हम अश्वेत लोग हैं, और हम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। आप बाकी सभी को क्यों नहीं आमंत्रित करते? सामाजिक पहचान निर्माण चल रहा है। इसके अलावा, जिसे हम मौखिक निर्माण या लेबलिंग कहते हैं, या जिसे मैंने भी कहा है, वह भी है।

जब हम यह परिभाषित करने या मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के मुकाबले कौन हैं, तो हम उन्हें लेबल देते हैं। हम उन्हें काले लोग कहते हैं, और हम उन्हें स्पेनिश कहते हैं, हम उन्हें अवैध अप्रवासी कहते हैं, हम उन्हें गोरे लोग कहते हैं, हम उन्हें हर तरह के नाम से पुकारते हैं, जब मैं यूरोप में होता हूँ तो हम उन्हें जिप्सी कहते हैं, हम उन्हें स्टीरियोटाइप बनाने के लिए हर तरह के नाम से पुकारते हैं। इसलिए, हम एक ऐसी भाषा का निर्माण करते हैं जिसका हम वास्तव में उनके और हमारे बीच सीमांकन करते हैं।

इस परीक्षण में, हम पाएँगे, पॉल कहेगा, कुछ लोग हैं जो दूसरों को खतना रहित कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं, हाँ, जब वे मिले, तो उन्होंने उन्हें वे कहा जिनका खतना नहीं हुआ है। और आपको बस यह जानने की ज़रूरत है, अगर आप इन व्याख्यानों में पहले भूल गए हैं, तो मैंने आपका ध्यान खतना के पूरे मुद्दे पर आकर्षित किया।

इफिसस जैसे गैर-यहूदी शहर में रहना कोई अच्छी बात नहीं थी। हो सकता है कि आप सार्वजनिक स्नानघर में भाग लेना चाहते हों, और आप एक पुरुष हैं। अगर आपका खतना हुआ है, तो यह अच्छी खबर नहीं है।

21वीं सदी में, आप कहते हैं, क्या मामला है? ओह, यह एक मामला था। 21वीं सदी में, अगर आप अमेरिका में हैं और आपका खतना नहीं हुआ है, तो आप शायद किसी को चिढ़ाना पसंद करेंगे। अगर आप पूर्वी यूरोप में हैं, तो शायद आपको यह देखकर आश्चर्य हो कि यह एक मिश्रण है।

या, यूरोप के कुछ हिस्सों में, यह एक मिश्रण है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राचीन दुनिया में, खतना होना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन इफिसियों में मुझे जो बात दिलचस्प लगी, वह यह है।

इफिसुस में अल्पसंख्यक जो वास्तव में बड़े चर्च का हिस्सा हैं, वे वास्तव में बहुसंख्यकों को रूढ़िवादी बना रहे हैं। क्यों? यीशु एक यहूदी थे। वह हमारे आदमी थे।

आप लोग हमारा हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका खतना नहीं हुआ है। कल्पना कीजिए कि अल्पसंख्यक वास्तव में चर्च में बहुसंख्यकों को स्टीरियोटाइप करने और लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा था।

सामाजिक पहचान के संदर्भ में भेद का दूसरा हिस्सा जो अक्सर किया जाता है, उसे मैं धार्मिक स्थिति या धार्मिक सीमांकन कहता हूँ। हम कहना पसंद करते हैं, ओह, वे मुसलमान हैं, और हम ईसाई हैं। ओह, वे बैपटिस्ट हैं, और हम पेंटेकोस्टल हैं।

ओह, वे बैपटिस्ट और मेथोडिस्ट हैं। वे कैथोलिक हैं, और हम प्रेस्बिटेरियन हैं। हालाँकि, मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यूरोप और अमेरिका और कुछ जगहों पर, आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि वे आर्थिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं, अब आप प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट को एक ही इमारत में संगति करते हुए पाते हैं।

ओह, सालों पहले वे लड़ते थे। यह अच्छी बात है। उन्होंने बस कुछ समझ लिया।

उन्होंने बस यह समझ लिया कि मसीह ही सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक पहचान के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। आपको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।

कभी-कभी, रूढ़िबद्धता नागरिकता पर आधारित होती है। और जब हम उस संबंध में रूढ़िबद्धता में इतने आगे बढ़ जाते हैं, तो मानो या न मानो, हम दूसरे व्यक्ति को रूढ़िबद्ध करने से पहले और अधिक जानना भी नहीं चाहते। हमें बस यह सुनना होता है कि उस व्यक्ति का नाम श्मिट है।

और हम कहते हैं, वह जर्मन है। हम सुनना चाहते हैं कि किसी का नाम स्मिथ है। और हम कहते हैं, ओह, वह अमेरिकी है।

हम सुनना चाहते हैं कि किसी का नाम वैन डेर सार है। हम कहते हैं, ओह, वह आदमी डच नीदरलैंड से है। यह व्यक्ति, ओह, नहीं, हॉलैंड से है।

आपको सावधान रहना चाहिए। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा नाम मिले जिसके बारे में आप कहें कि वह व्यक्ति स्कैंडिनेवियाई है। ओह, वे उदार सामाजिक लोग हैं।

रूढ़िबद्धता। चर्च में यह बहुत वास्तविक था। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह हमारे पाठ में भी बहुत वास्तविक है।

अब जब आपके पास ये संकेतक हैं जो मैंने आपको दिए हैं तो आइए पाठ को पढ़ें और देखें कि जातीय-यौन रूढ़िवादिता कैसे होती है। यहूदी कैसे गैर-यहूदियों को रूढ़िबद्ध बना रहे थे। मौखिक निर्माण को देखें।

पॉल कह रहा था कि वे फोन करते हैं। देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। धार्मिक रूढ़िवादिता पर गौर कीजिए।

वे कहेंगे कि वे मसीह से अलग हैं और ईश्वर से रहित हैं। नागरिकता। वे इज़राइल की नागरिकता के हकदार नहीं हैं।

अगर आपको लगता है कि आज के चर्चों में हम जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं, उनमें से कुछ नए हैं, तो चर्च नामक लोगों के एक अद्भुत समूह में आपका स्वागत है। हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए पापी हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि हमें याद दिलाया जाए कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से लिया है ताकि हमारी पहचान और अपनेपन की भावना के निर्माण में, हम उच्च स्तर की प्रशंसा के साथ समझ सकें और समझ सकें कि परमेश्वर अपने चर्च में क्या कर रहा है।

आइए इफिसियों 2, आयत 11 से 22 पढ़ें। इसलिए, याद रखें कि एक समय में, आप शरीर में अन्यजातियों को खतना कहा जाता है, जो हाथों से शरीर में किया जाता है। याद रखें कि आप उस समय धार्मिक थे, अब सीमांकित, मसीह से अलग, इस्राएल के राष्ट्र या इस्राएल की नागरिकता से अलग, और वादे की वाचा के लिए अजनबी, दुनिया में कोई आशा नहीं और ईश्वर के बिना।

परन्तु, पद 13, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिस ने हम दोनों को एक कर लिया और अपने शरीर में बैर की दीवार को गिरा दिया, और उन दोनों के स्थान पर एक नया मनुष्य उत्पन्न किया, और मेल कर के क्रूस के द्वारा हम दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला लिया, और इस प्रकार बैर को नाश किया। और वह आया, और तुम्हें जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, शांति का सुसमाचार सुनाया।

पद 18 से आगे ध्यान दें। क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुँच पाते हैं। तो फिर, तुम अब अजनबी या परदेशी नहीं रहे, बल्कि तुम पवित्र लोगों के संगी नागरिक और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो, जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव में बने हैं, मसीह स्वयं कोने का पत्थर है, जिसमें पूरी संरचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है।

उसमें, आप भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान के रूप में एक साथ बनाए जा रहे हैं। इस सभी रूढ़िबद्धता के साथ, पॉल अब चर्च में जाना शुरू करता है और कहता है, चलो इस पर सीधे बात करना शुरू करते हैं। आपके पूर्व-ईसाई अतीत में, आप सभी को अनुग्रह द्वारा उद्धार की आवश्यकता थी।

भगवान ने आपको एक नए समुदाय से जुड़ने का एक मौका दिया है। और शायद यहीं पर मुझे कुछ स्पष्ट करने की ज़रूरत है। रोमियों में, पॉल तर्क देता है कि यहूदियों में गैर-यहूदी भी शामिल हैं।

संदर्भ यह था कि यह मुख्य रूप से गैर-यहूदी चर्च था। गैर-यहूदियों द्वारा यहूदियों को डराने की संभावना अधिक थी। यह संदर्भ यहूदियों के लिए बहुत अनुकूल वातावरण नहीं था।

और इसलिए, पौलुस को रोमन चर्च को यह याद दिलाने की ज़रूरत थी कि, वास्तव में, यहूदियों का परमेश्वर की उद्धार योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए, वह शब्द का इस्तेमाल करेगा। अन्यजातियों को परमेश्वर के विश्वास के घराने में शामिल किया गया है।

अकुशलता। अल्पसंख्यक समूह, यहूदी, वे लोग हैं जो गैर-यहूदियों के खिलाफ़ रूढ़िबद्धता रखते हैं। वे ही उन्हें नाम से पुकारते हैं।

पॉल यहाँ यह तर्क देने जा रहा है कि उन सभी का मसीह के साथ समान दर्जा है। जोड़ने की भाषा दक्षता में दिखाई नहीं देगी। अकुशलता, यह ऐसा है जैसे पॉल एक तीसरी जाति का निर्माण कर रहा है जहाँ यहूदी और गैर-यहूदी सभी योग्यताओं और विशेषाधिकारों के साथ परमेश्वर के घराने में एक हो जाते हैं।

यह यहूदियों को थोड़ा शांत करने का पॉल का तरीका है। रोमियों में, उसे अन्यजातियों को शांत करने की ज़रूरत थी, और उसे उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत थी कि मसीह के शरीर में एकता, मसीह के शरीर में एकजुटता, ज़रूरी है। और यह इन सभी जातीय-नस्लीय सीमाओं को पार करता है।

तो, यह कहने के बाद, आइए इफिसियों 2, आयत 11-12 में इस अंश पर जाएँ। पौलुस कहता है, तुम शरीर से अन्यजाति थे। यहूदी मानदंडों के अनुसार, तुम अशुद्ध थे।

और पॉल इस बारे में तथ्य के बयान के रूप में लिखते हैं। दूसरे शब्दों में, पॉल यह नहीं कह रहे हैं कि देखो, वे तुम्हें यह सब कहते हैं; वे यह सब स्टीरियोटाइप करते हैं, और तुम नहीं हो। वह कहते हैं, देखो, दोस्तों, तुम्हें पता है।

आप जानते हैं कि आप शारीरिक रूप से अन्यजाति थे। कम से कम, हम तो ऐसा ही सोचते हैं। यह आपके लिए कोई रहस्य नहीं है, और आप वही हैं।

और आप पर लेबल लगा दिया गया। आपको खतनारहित कहा गया। आपको यह जानना चाहिए कि हमारे पास स्पष्ट, गहरे मुद्दे थे।

सारे यहूदी समुदाय को तुमसे स्पष्ट, गहरे मतभेद थे। तुम खतनारहित थे। तुम वाचा की निशानी थे।

और आपकी धार्मिक स्थिति निराशा और ईश्वरविहीनता से चिह्नित थी। पॉल कहते हैं, आप मसीह में आशाहीन थे। और आप ईश्वर के बिना थे।

वाह! पौलुस गैर-यहूदियों में किसी भी तरह के घमंड को कुचलना चाहता था। लेकिन वह यह भी बताना चाहता था कि वह किसी भी तरह से यहूदियों को चर्च में कोई उच्चतर विशेषाधिकार नहीं दे रहा है।

गैर-यहूदी लोग बुतपरस्त पृष्ठभूमि से आए थे। और इसके साथ ही जो भी कचरा जुड़ा था। सभी धार्मिक गतिविधियाँ, सभी बुतपरस्त अनुष्ठान और सभी बुतपरस्त गतिविधियाँ जिनमें वे आम तौर पर शामिल होते थे।

पौलुस चाहता था कि वे यह जानें। जब वह कहता है कि वे परमेश्वर के बिना थे, तो वे सच्चे परमेश्वर के बिना थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास आराधना करने के लिए कोई परमेश्वर नहीं था।

उनके पास आर्टेमिस था। उनके पास डेमेटर था। उनके पास इफिसुस में ज़ीउस का मंदिर था।

अकेले इफिसुस में ही उनके 50 मूर्तिपूजक मंदिर हैं। इफिसुस के बाहर, हमें नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी होगी। लोगों के घरों में, हमें नहीं पता कि वे किस देवता की पूजा करेंगे।

वे झूठे देवताओं में विश्वास करते हैं। और यहूदी मानदंडों के अनुसार, उनके पास कोई सच्चा ईश्वर नहीं था। और इसलिए, वे वही हैं जिन्हें यूनानी में पॉल ने एथियोस कहा था।

ईश्वर के बिना। वह शब्द जिससे हमें नास्तिक अवधारणा मिली है। पॉल आगे स्पष्ट करते हैं कि उन्हें याद रखना चाहिए कि जब वे इस निराशा और ईश्वरहीनता में चिह्नित थे, तो वे मसीह से अलग थे।

उन्हें इजराइल की नागरिकता से वंचित रखा गया था। जहाँ तक उनकी अप्रवासी स्थिति का सवाल है, वे वादे की वाचा के लिए अजनबी और विदेशी थे। वे अजनबी थे।

वास्तव में, कुछ अनुवादक एलियंस शब्द का उपयोग करेंगे। पॉल ने अजनबियों और विदेशियों के लिए जिन दो शब्दों का उपयोग किया है, उनका वास्तव में यह अर्थ है कि एक शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसका किसी शहर में अस्थायी निवास है, और दूसरा वह व्यक्ति है जो किसी के घर में अस्थायी रूप से रहता है। दूसरे शब्दों में, उनके पास घर कहलाने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है।

उनकी पहचान और सामाजिक पहचान की भावना, साथ ही उस जगह पर उनकी सामाजिक स्थिरता भी अच्छी नहीं थी। पॉल कहते हैं कि उन्हें गैर-यहूदियों के रूप में यह जानने की ज़रूरत है कि वे कौन थे। और उन्हें यह याद रखने की ज़रूरत है।

क्योंकि अगर उन्हें यह याद नहीं रहता, तो वे चर्च में आकर ये सारी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन चर्च में एकता कायम रखने के लिए उन्हें यह याद रखना होगा कि भगवान ने उन्हें कहाँ से लिया है और भगवान ने उन्हें क्या बनाया है। वे निराश थे।

और फिर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, श्लोक 13. हस्तक्षेप हुआ, लेकिन अब मसीह यीशु में। तुम जो एक बार दूर थे, मसीह के खून के द्वारा निकट लाए गए हो।

परमेश्वर ने मसीह के लहू के द्वारा बहुत ही महँगे तरीके से हस्तक्षेप किया। वाह। मैं यहाँ आपको इनमें से कुछ बातें बताना चाहूँगा।

श्लोक 13 में। आमूलचूल परिवर्तन प्रभावी होता है, लेकिन अभी। लेकिन अभी।

लेकिन अब मसीह में नए ढांचे में, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ मसीह प्रभु है। दूरियाँ समाप्त हो गई हैं। निराशा दूर हो गई है ।

और यह मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। यह बहुत महंगा था। इसके लिए परमेश्वर को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी।

और इसलिए, एक साथ काम करने वाले समुदाय के रूप में, यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस नए समुदाय के सदस्य अब मसीह पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। और जैसा कि वह यह समझाने की कोशिश करता है कि मसीह ने क्या किया है, वह अब एक ऐसे मुद्दे से निपटने जा रहा है जिससे यहूदियों को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि यह जानना उनके लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 14 से श्लोक 18 तक।

क्योंकि वह स्वयं मसीह ही हमारी शांति है। जिसने दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में शत्रुता की दीवार को तोड़ दिया, तथा विधियों में व्यक्त आज्ञाओं के कानून को समाप्त कर दिया, ताकि वह अपने आप में दोनों के स्थान पर एक नया मनुष्य उत्पन्न कर सके। इस प्रकार शांति स्थापित हुई।

और क्रूस के द्वारा हम दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे, और बैर नाश कर दे। और उसी ने आकर तुम्हें जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, शान्ति का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक आत्मा में होकर पिता के पास पहुंच पाते हैं।

इस अंश में ध्यान दें कि उन्होंने कितनी बार हम दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है। हम एक हो गए हैं। अभी जो हुआ है उसे उजागर करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है।

मसीह यीशु में, यहूदियों और अन्यजातियों के बीच का विभाजन ढह गया है। मसीह में परमेश्वर ने शत्रुता की दीवार को तोड़ दिया है। जो भी मनोवैज्ञानिक ढांचा और मानसिकता हमें यह महसूस कराती है कि हम दूसरों से अलग हैं।

मसीह में, परमेश्वर ने इसे तोड़ दिया है। स्नेह और भावनात्मकता के संदर्भ में, जो हमें अपनेपन की भावना में यह एहसास कराता है कि हम उनके नहीं हैं, यह वे हैं और हम नहीं, वह टूट गया है क्योंकि हम सब मसीह में हैं।

मूल्यांकनात्मक भावना ही हमें खुद को इस तरह से निर्मित करने में मदद करेगी कि हम यहूदी हैं और वे अन्यजाति हैं; सभी टूट चुके हैं। अब, हमारी सच्ची पहचान यह है कि हम मसीह में एक हैं। जब हम पद 19 पर जाते हैं, तो वह एक नई अवधारणा भी प्रस्तुत करता है कि जिन लोगों के पास सभी यहूदियों के साथ इज़राइल की नागरिकता नहीं थी, वे अब परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं।

वाह। वाह। यदि आप यहूदी होते, तो पॉल आपके मन में चल रही ऐसी बहुत सी बातों को कुचल देता जो आपको विशेष बनाती थीं।

लेकिन समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है। यह मसीह में है। वह हमारी शांति है।

और वह शांति का संदेश देने आया था। मैंने इस व्याख्यान में पहले भी एक भजन का ज़िक्र किया था, जिसे मैंने कैथोलिक स्कूल में पढ़ते समय सीखा था। शांति, पूर्ण शांति।

पाप की इस अँधेरी दुनिया में, यीशु का खून शांति की फुसफुसाहट करता है। भीतर शांति। युद्ध के तुरंत बाद मुझे क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना में सेवा करने का एक अलग विशेषाधिकार मिला।

एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी थे, इसलिए कुछ अश्वेत और विभिन्न जातीय मूल के लोग थे। जब संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी चले गए, तो मुझे एक अलग विशेषाधिकार मिला, मुझे जोर देना चाहिए, मेरे उन सहकर्मियों के साथ काम करने का जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। ज्यादातर मामलों में, शायद मुझे कहना चाहिए कि लगभग सभी मामलों में, मैं उनके सामने और उनके साथ एकमात्र अश्वेत व्यक्ति था।

मनस्तिर नामक एक गांव या छोटे शहर में ईसाई चर्च को युद्ध के बाद शुरू करना होगा। लेकिन इस शहर में 50% सर्ब और 50% क्रोएट थे। मेरे दोस्तों ने मुझ पर भरोसा किया।

उन्होंने मुझे बताया कि टीम का नेतृत्व करने के लिए उनके पास एक भाई, दूसरे चर्च का एक एल्डर, ज़्वोन्को होगा, लेकिन वह एक क्रोएट है। लेकिन यह स्पष्ट है कि मैं उनकी भाषा में सूरीनाम हूँ, मैं अश्वेत हूँ। सर्बों को पता चल जाएगा कि मैं सर्ब नहीं हूँ।

क्रोएट्स को पता चल जाएगा कि मैं क्रोएट नहीं हूँ। मुझे इस चर्च को शुरू करने में मदद करने का भी मौका मिला, जो युद्ध से पहले चल रहा था। इस चर्च में प्रचार करने और सेवा करने से मुझे वो सबक मिले जो कोई भी विश्वविद्यालय मुझे कभी नहीं सिखा सकता था।

मैंने देखा कि मसीह में मेरे भाई-बहन मुझे गले लगाते हैं, और लगभग 100% समय, मुझे लगता है कि वे भूल गए कि मैं एक अलग जाति का हूँ। मेरे पास कभी-कभी बच्चे आते हैं और कहते हैं, डी'आर्को, मेरा अंतिम नाम दुनिया के इस हिस्से में पहला नाम है, वही वर्तनी। वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, डी'आर्को, क्या हम आपके बाल महसूस कर सकते हैं? और मैं बैठूंगा और उन्हें अपने बाल महसूस करने दूंगा।

वैसे, उस समय मेरे सिर पर अब से ज़्यादा बाल थे। मैंने उनमें से ज़्यादातर खो दिए हैं, अगर सारे नहीं। जब मैं ईस्ट मोस्टा में था, जो मुख्य रूप से मुस्लिम और ज़्यादा सर्बियाई उन्मुख था, और मेरा अनुवादक एक क्रोएट था, तो मैं अपने क्रोएशियाई भाइयों के साथ मिलकर सेवा कर रहा था। यह वहाँ के भाई-बहन ही थे जो मुझे प्रोत्साहित करते थे कि हम अपने अनुवादक को एक अलग नाम दें, क्योंकि अगर लोगों को पता चले कि एक क्रोएट उस चर्च में उस काले आदमी के लिए अनुवाद कर रहा है, तो उसकी जान जोखिम में पड़ सकती थी।

मैं धन्य हो गया। मैंने देखा कि इफिसियों में क्या हो रहा है। मैं एक अश्वेत व्यक्ति हूँ, जो कई सालों से कभी-कभी भूल जाता था कि मैं एक अश्वेत व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे आस-पास हर कोई श्वेत है, और मेरे पास तुलना करने के लिए कोई भी नहीं है कि रंग एक जैसा है या नहीं।

पॉल उन सभी जातीय-नस्लीय सीमाओं को तोड़ रहा है क्योंकि, उसके लिए, पूर्व यूगोस्लाविया में मेरे सहयोगियों की तरह, हम मसीह में भाई हैं, और वास्तव में, पादरी अक्सर एक-दूसरे को भाई कहते हैं। वाह! मसीह हमारी शांति है। वह नाजुक समय में शांति की घोषणा करने आया था, जैसे कि पूर्व यूगोस्लाविया में 90 के दशक के मध्य में।

क्रोएट्स, बोस्नियाई, सर्बियाई, जो ईसाई हैं, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वे अपने अजीब अफ्रीकी आदमी को अजीब लहजे में गले लगा रहे हैं, जो उनमें से कुछ को अनुवाद करने में बहुत मुश्किल समय देता है, जब उन्हें मेरे उपदेश के दौरान अनुवाद करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, यह वही है जो मैं आपको शुरुआत में सामाजिक पहचान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, मसीह को हमारी शांति के रूप में समझना। दुनिया के इस हिस्से के लिए, यह वास्तविक था।

मुझे याद है कि एक दिन मठ में चर्च के बाद एक महिला मेरे पास आई, उसने 'हमारे अपराधों को क्षमा करें' पर भाषण दिया, जैसे हम अपने अपराधों को या हमारे खिलाफ पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। महिला मेरे पास आई और बोली, भाई, मुझे एक तरफ खींचो, अपनी भाषा में बोलो, और मुझसे यह सवाल पूछो। आप उस व्यक्ति को कैसे क्षमा कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसने आपके बेटे को मार डाला है, और जो आपसे कुछ ब्लॉक दूर रहता है? मैंने रुककर कहा, मुझे नहीं पता।

मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे पता है कि क्यों। क्योंकि क्षमा करना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि मसीह हमें क्षमा करने के लिए कहता है, मसीह में, हम भीतर शांति से रह सकते हैं।

मुझे नहीं लगता कि मैंने इस महिला को पूरी तरह से संतुष्ट किया है, लेकिन जीवित रहते हुए, उसने मुझे याद दिलाया कि शांति जिसे हम ईसाई के रूप में जानते हैं, वह उससे अलग है जिसे दुनिया जानती है। मसीह हमारी शांति है, और वह शांति का प्रचार करने आया था। मसीह, हमारी शांति, उसने गैर-यहूदियों और यहूदियों दोनों को एक बना दिया, और उसने विभाजन की दीवार को नष्ट करके, विष को नष्ट करके, विवाद की हड्डी को नष्ट करके ऐसा किया।

उन्होंने कानून को खत्म करके और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाकर ऐसा किया, जो लोगों को शांति का अनुभव करने से वंचित कर देतीं, जो शांति का राजकुमार प्रदान करता है। मसीह हमारी शांति है। लक्ष्य क्या है? आप जानते हैं, मुझे चीजों को स्पष्ट रूप से चित्रित करना पसंद है।

मुझे बीच में क्राइस्ट का क्रॉस रखना पसंद है, और जैसा कि आप इस आरेख के बीच में क्राइस्ट के क्रॉस को देखते हैं , मैं चाहता हूं कि आप यहां कुछ याद रखें। मैं क्राइस्ट को बीच में नहीं रख रहा हूं, प्रोटेस्टेंट क्रॉस की अवधारणा में शांति स्थापित कर रहा हूं। आप जानते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र में, हम शरीर के बिना एक क्रॉस रखते हैं, क्योंकि हम क्रॉस के बारे में बात करना चाहते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि यहीं पर हमारे पाप दूर किए गए थे, लेकिन हम उस पर शरीर नहीं चाहते क्योंकि हम पुनरुत्थान का जश्न मनाना चाहते हैं।

हालाँकि, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं हम बहुत ज़्यादा विजयी न हो जाएँ । कैथोलिक धर्मशास्त्र में, जो दुख और मसीह की पीड़ा पर ज़ोर देता है, मैं चाहता हूँ कि वे पुनरुत्थान पर भी ज़्यादा ज़ोर दें, लेकिन वे यीशु के शरीर को क्रूस पर रखना पसंद करते हैं। जब मैं यह बताता हूँ कि मसीह ने कैसे शांति स्थापित की, तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं आपको उस क्रूस को बिना उस व्यक्ति, यीशु मसीह के, उस क्रूस पर न दिखाऊँ।

इफिसियों का कहना है कि यह उसके खून के द्वारा हुआ। उसने अपने शरीर में यह किया। यह दर्दनाक था।

इसकी कीमत चुकाई गई। परमेश्वर के इकलौते बेटे ने उस शांति के लिए अपनी जान दे दी। वाह!

मसीह हमारी शांति है। उसने यहूदियों और अन्यजातियों से मिलकर एक समुदाय बनाया है, और उसने यहूदियों और अन्यजातियों दोनों को परमेश्वर के साथ मिला दिया है। इस अंश के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर, जब हम मेल-मिलाप के बारे में बात करते हैं, तो हम मेल-मिलाप के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे कि पॉल यह सिखा रहा हो कि कैसे मनुष्य एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप करते हैं, कैसे यहूदी और अन्यजाति एक मेज पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं।

नहीं। इफिसियों में पौलुस के लिए मेल-मिलाप नहीं होता, और वह यहूदियों और अन्यजातियों के लिए मेल-मिलाप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हम में, अपने शरीर में, उसने यहूदियों और अन्यजातियों दोनों को परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कराया।

यहाँ मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है। यदि हम सभी का ईश्वर के साथ सच्चा रिश्ता हो, यदि ईश्वर के बारे में हमारी समझ संज्ञानात्मक रूप से मजबूत और दृढ़ हो कि हम सभी एक पिता के हैं जो स्वर्ग में है, यदि हम सभी को यह समझ हो कि हमारी सबसे सच्ची पहचान यह है कि हम सभी ईश्वर की छवि और समानता में बने हैं, यदि केवल पाप और पूर्वाग्रह जो ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को खराब करते हैं जो हमारी दृष्टि को आशीर्वाद देते हैं कि हम चीजों को ईश्वर की तरह देख और समझ सकें, वे सभी मिट जाएँ। हम जानेंगे, हम महसूस करना शुरू करेंगे कि यहूदी या गैर-यहूदी एक भाई, एक बहन, प्रभु यीशु मसीह में एक साथी आस्तिक है।

दूसरे शब्दों में, अगर हम सभी का परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता होता, तो आस्था के समुदाय के भीतर हमारे सामाजिक मतभेद मौजूद नहीं होते। इसलिए, अपने शरीर में, उसने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया। यहीं पर हमें चीजों को सीधा करने के लिए मेल-मिलाप की आवश्यकता है।

और अगर यह मेलमिलाप अच्छी तरह से प्रभावी होता है, तो हम वास्तव में अपने भाइयों और बहनों के साथ आसानी से संबंध बनाने में सक्षम होंगे। फिर से पद 14 को देखें। क्योंकि वह स्वयं हमारी शांति है, जिसने हम दोनों को एक बनाया है और अपने शरीर में शत्रुता की विभाजनकारी दीवार को तोड़ दिया है, ताकि वह उन दोनों के स्थान पर अपने आप में एक नया मनुष्य बना सके।

इसलिए, शांति स्थापित करने से हम दोनों क्रूस के माध्यम से एक शरीर में परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर सकते हैं, जिससे शत्रुता समाप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि वह शत्रुता को तोड़ने और समाप्त करने के बारे में कितनी बातें करता है। हाँ, पौलुस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हम यह न भूलें कि परमेश्वर अपने लोगों में और उनके बीच क्या कर रहा है।

अगर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से बचाए गए थे, तो हम अपनी जातीय पहचान और नस्लीय पहचान को अपनी सबसे सच्ची सर्वोच्च पहचान, यानी परमेश्वर के राज्य के नागरिक और परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रास्ते में आने देंगे। पॉल कहते हैं कि हम एक हैं। उन्होंने इन सभी बातों को तोड़कर बताया।

आप जानते हैं, इफिसियों के अध्याय 2 में पौलुस द्वारा इस अर्थ में उद्धार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों आयाम हैं। उसने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया ताकि हमारे लिए एक दूसरे के साथ शांति से रहना संभव हो सके। मसीह इस शांति का स्रोत है।

पद 17, उसने शांति की घोषणा की। पद 14a, वह स्वयं हमारी शांति है। पद 15, वह शांति बनाता है।

वह खुशहाली की भावना लाता है। यह सिर्फ़ सामाजिक नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो भीतर से शुरू होता है। यह शांति है जिसमें इस एक परिवार में अपनेपन की भावना शामिल है।

मसीह शांति की घोषणा करता है। आइए इसे थोड़ा समझें। मसीह ने शांति की घोषणा की, यह कहकर पॉल वास्तव में कह रहा है कि उसने शांति की घोषणा की।

दूर और पास वाले। जो पास हैं और जो दूर हैं। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा।

यहूदी लोग परमेश्वर के करीब थे। अन्यजाति लोग उनसे बहुत दूर थे। लेकिन उसने उन दोनों को एक जैसी संपत्ति दी है।

उसने यह सब अपने पिता में किया। और उसके द्वारा उसने दोनों सम्पत्तियों को एक आत्मा में पिता को दे दिया है। उसने उन्हें साहस की यह भावना, एक आत्मा में परमेश्वर तक पहुँचने की क्षमता प्रदान की है।

कल्पना यह है। अगर एक मिनट के लिए भी किसी को लगा कि दूसरे लोग ईश्वर से बहुत दूर हैं और उन्हें ईश्वर से लाभ नहीं मिल सकता या ईश्वर तक आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो पॉल कहते हैं, मसीह ने जो किया है, उसके कारण अब दोनों एक ही आत्मा में ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। मुझे उस समय की याद आती है, मुझे लगता है कि यह 2002 में घाना में था, मैं रीजेंट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में था।

उस समय मेरी बेटी करीब ढाई साल की थी, मेरी पहली बेटी। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि मेरी बेटी दरवाजे पर आई और बोली, माँ ने कहा कि पिताजी यहाँ हैं। और उसने कहा, हाँ, पिताजी यहाँ हैं।

और रिसेप्शनिस्ट प्रोटोकॉल जानता है और राष्ट्रपति तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है, यह भी जानता है। यह एक ऐसा राष्ट्रपति था जिसके दफ़्तर तक पहुँचने के लिए आपको दो लोगों से होकर गुज़रना पड़ता था। महिला ने मुझे बताया कि मेरी बेटी 'नहीं' का जवाब नहीं लेगी।

उसने कहा कि मुझे अपने पिता चाहिए। हाँ, यह सच है, मेरी बेटी डैडी की लड़की है। वह दूसरी महिला के पास आई, जो तब राष्ट्रपति के कार्यालय को कॉल कर सकती थी और कह सकती थी कि कोई आपसे मिलना चाहता है, और फिर राष्ट्रपति कहते थे, किसी व्यक्ति को अंदर आने दो, मेरी सगाई हो गई है या कुछ और।

और जब वह दूसरी महिला के पास आई, तो उस महिला ने मुझसे कहा, आपकी बेटी पूछेगी कि मेरे पिता कहां हैं, यह नहीं कि मैं अपने पिता से मिल सकती हूं या नहीं। और उसने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता मीटिंग में हैं, तुम यहां बैठ सकते हो। वह उनके साथ खेलना चाहती है।

वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। अगर उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया गया तो वह नखरे दिखाने को तैयार थी। और फिर उसने मेरी आवाज़ सुनी।

उसके साथ उसकी बातचीत यहीं खत्म हो गई। उसने दरवाज़ा खोला, सीधे एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बीच में भागी और मेरी गोद में बैठ गई। मैं इस बात से थोड़ा शर्मिंदा था।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे मुझे क्या याद आता है? यह एक लड़की है जो मानती है कि उसके पिता तक पहुँच अप्रतिबंधित है और कोई भी रिसेप्शनिस्ट या सचिव उसे उसके पिता तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। हममें से जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हम यहूदी हो सकते हैं; हम गैर-यहूदी हो सकते हैं, लेकिन मसीह में, उसने शत्रुता की विभाजनकारी दीवार को तोड़ दिया है और हम सभी को एक आत्मा में पिता तक पहुँच प्रदान की है। कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती; कोई भी चीज़ हमें उसे पुकारने, उस तक पहुँचने और पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और कभी-कभी भोलेपन के साथ उसके पास जाने से नहीं रोक सकती।

उसने हमें एक आत्मा में पिता तक पहुँचने का अवसर दिया है। आप जानते हैं, मुझे पिता की अवधारणा पसंद है। यदि आप इसे समझते हैं, तो आप यहाँ संबंधपरक आयाम को समझते हैं; यदि हम सभी अपने पिता से जुड़े हुए हैं, तो हम परिवार की गतिशीलता को समझते हैं जिसके बारे में मैं कुछ ही क्षणों में बात करूँगा।

इस नई पहचान की प्रकृति इस तरह होगी। यह नया समुदाय एक ऐसा समुदाय है जहाँ अब कोई अजनबी नहीं है और कोई अजनबी नहीं है। इस समुदाय में उस श्रेणी को विभाजित किया गया है।

भाई-बहन हैं। इस नए समुदाय में, नागरिकता का मुद्दा अब कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे यहूदी, रोमन, गैर-यहूदी नहीं हैं, नहीं, हम सब मसीह में एक हैं।

पॉल तर्क देगा कि अब हम साथी नागरिक हैं। और अगर आपको लगता है कि हम साथी नागरिक हैं, तो हम एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी एक ही देश में रह सकते हैं, पॉल इस पर तर्क देगा। दरअसल, इस नए समुदाय में, हम सभी ईश्वर के घराने के सदस्य हैं।

हम सभी एक ही घराने के सदस्य हैं, जहाँ परमेश्वर पिता है, जिस तक हम पहुँच सकते हैं, क्षमा करें, एक ही आत्मा में। वाह! हमें यह समझने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे, कि आत्मा प्रारंभिक ईसाई धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह समझना कि प्रारंभिक चर्च कहेगा, अगर परमेश्वर की आत्मा इन अन्यजातियों में काम कर रही है, तो हमें उन्हें अपने बीच एक कहने से क्या रोकना चाहिए? क्योंकि हम जो अनुभव करते हैं, वही वे अनुभव करते हैं।

पॉल कहते हैं, "तुम्हें पता है क्या? ये तुम्हारे भाई-बहन हैं। साथ मिलकर काम करो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सच्ची पहचान, परमेश्वर के घराने का सदस्य होना है।"

संत कौन हैं? जैसा कि पौलुस ने पद 19 में उल्लेख किया है, मुझे पाठ पढ़ने दें। तो फिर, अब तुम अजनबी और परदेशी नहीं रहे, बल्कि तुम संतों के साथ नागरिक और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। कभी-कभी, संत शब्द ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जिनके बारे में लोग अटकलें लगा रहे हैं।

क्या संत इजरायल या यहूदी हैं? क्या संत यहूदी ईसाइयों को संदर्भित करता है? क्या संत पहले ईसाइयों को संदर्भित करता है? क्या संत सभी विश्वासियों को संदर्भित करता है? कुछ लोग यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है। संत शब्द, वास्तव में, बहुत सीधा है। पॉल के लिए, उन्हें भगवान के उपयोग के लिए अलग रखा गया है।

और इसलिए जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग मसीह को जानते हैं वे संत हैं। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि यह अटकलें बाहर हैं। मैंने यह वसीयतनामा पढ़ा, और संतों का मतलब परमेश्वर के घराने के सदस्यों से है।

प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले। यहूदी, गैर-यहूदी, गोरे, पीले, काले, लाल, छोटे बाल वाले, बिना बाल वाले, किसी भी ऊँचाई वाले, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे संत हैं। इस ढांचे में, पौलुस स्पष्ट करेगा कि परमेश्वर का घराना वास्तव में कैसा दिखना चाहिए।

यह अब वास्तुशिल्प की भाषा में प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बना घर है। मसीह स्वयं आधारशिला है। आधारशिला शब्द का अनुवाद कैपस्टोन के रूप में भी किया जा सकता है।

कैपस्टोन वह शिखर पत्थर बन जाता है जो इमारत को एक साथ रखता है, या आधारशिला सबसे मजबूत स्तंभ बन जाता है जो इसे मजबूती से थामे रखता है। अब, अधिक से अधिक विद्वान आधारशिला की ओर झुक रहे हैं। लेकिन आप यह समझना चाहते हैं कि मसीह ही वह है जो इस घर की स्थिरता को मजबूत करता है।

मसीह में, इमारत को एक साथ जोड़ा जा रहा है। और यह बढ़ रहा है। मैं एक मिनट में आपको पढ़कर सुनाऊँगा।

यह एक पवित्र मंदिर के रूप में विकसित हो रहा है। और यह एक पवित्र मंदिर के रूप में विकसित हो रहा है जिसमें परमेश्वर आत्मा के द्वारा वास करेगा। जिसमें परमेश्वर वास करेगा और इसे अपना घर बनाएगा।

इस सत्र को समाप्त करते हुए, मैं पद 19 से 22 तक पढ़ना चाहूँगा। तो फिर, अब तुम अजनबी और परदेशी नहीं रहे, बल्कि तुम पवित्र लोगों के संगी नागरिक और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो, जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बने हैं। मसीह यीशु स्वयं आधारशिला है।

जिसमें पूरी संरचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। उसी में निरंतर परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान के रूप में मिलकर बनाई जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की कलीसिया के रूप में, जातीय-नस्लीय विभाजन की दीवारों को तोड़ें, मसीह यीशु की केंद्रीयता को समझें, और परमेश्वर के घराने के नागरिकों के रूप में एक साथ काम करें।

वे एक ऐसा घर बनाने और बनाने की प्रक्रिया में हैं जिसमें परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा विश्राम करके आराम पाएँगे। मन में जो कल्पना आती है वह सुलैमान द्वारा समर्पित मंदिर है। और पूरा स्थान धुएँ से भर गया था और परमेश्वर की महिमा मौजूद थी।

जब कलीसिया एकता में रहती है, तो महान चीजें घटित होती हैं। पौलुस हमें एकता के बारे में कुछ बताना जारी रखेगा। और जब कलीसिया में एकता की भावना प्रबल होती है, तो उसका नुकसान प्रधानता और शक्तियों के विरुद्ध भी होता है।

मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षण का अध्ययन करते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको शायद एहसास होगा कि इस बातचीत में कुछ समाजशास्त्रीय आयाम लाने और इस बात पर प्रकाश डालने में बहुत समय लगा कि हम इस परीक्षण को कैसे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मसीह में, हम सब एक हैं। यदि आप नाइजीरिया में हैं, तो मसीह में, इग्बो और योरूबा के बीच कोई अंतर नहीं है।

सभी विभिन्न जनजातियों के बीच कोई भेद नहीं है। यदि आप घाना में हैं, तो अकान और ईवे के बीच कोई भेद नहीं है। हम सभी मसीह में एक हैं।

जब हम पश्चिमी दुनिया के बारे में काले और सफेद के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें हमेशा इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि स्पेनिश दुनिया में, हम त्वचा के रंग, हल्की त्वचा और गहरे रंग की त्वचा के आधार पर भेदभाव करते हैं। मसीह में, वे भेद मौजूद नहीं हैं।

हम सभी परमेश्वर की छवि और समानता में बनाए गए हैं। हम सभी पाप और अपराधों में फंसे हुए और मरे हुए थे। उसने हमें बचाया ताकि हम उसके परिवार के सदस्य बन सकें।

जब हम मसीह द्वारा हमें दी गई शांति को थामे रहते हैं, यह समझते हुए कि यह महंगी है, हम इसे परमेश्वर के घर में अपने भाइयों और बहनों के साथ छोड़ देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे हम इस बाइबिल अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन करना जारी रखेंगे, कुछ चीजें स्पष्ट होती जाएंगी या कम से कम आपके पास एक शुरुआती बिंदु होगा जिससे आप इस विषय के बारे में अधिक जान सकते हैं।

भगवान आपका भला करे। और मैं आपके साथ इसे जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद।

यह डॉ. डैन डार्को द्वारा जेल पत्रों पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह सत्र 23 है, मसीह में नया समुदाय, इफिसियों 2:11-22।