**डॉ. बिल मौंस, माउंट पर उपदेश,   
व्याख्यान 1, परिचय और आनंदमय वचन**© 2024 बिल मौंस और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. बिल मौंस हैं जो माउंट पर उपदेश देते हुए अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र संख्या एक है, परिचय और आनंद। यहाँ होना अच्छा क्यों है? मैं आपके कुछ चेहरों को पहचानता हूँ।

कुछ नाम मेरे लिए नए हैं, इसलिए इस हफ़्ते आपको जानना अच्छा रहेगा। जब तक फ्रैंक को कोई आपत्ति न हो, मेरा नाम बिल है। मेरी माँ मुझे बिल कहकर बुलाती थीं।

मुझे बिल पसंद है। मुझे लगता है कि यीशु ने सम्मानजनक उपाधियों के इस्तेमाल के बारे में कुछ कहा था, और जब यीशु कुछ कहते हैं तो मैं उन पर विश्वास करता हूँ। तो मेरा नाम बिल है, लेकिन आप सभी को देखकर अच्छा लगा।

मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों की सबसे पसंदीदा श्रृंखला में से एक थी माउंट पर उपदेश। इसे पूरा करने में मुझे ढाई साल लग गए, और मुझे लगता है कि मैंने इस पर उतनी ही मेहनत से शोध किया जितना मैंने अपनी लिखी किसी भी किताब पर किया है, और यह मजेदार था। खैर, मजेदार शब्द सही नहीं है।

मेरा मतलब है, पर्वत पर उपदेश सिर्फ़ परेशान करने वाला है। अगर आप इस पर यकीन करने जा रहे हैं, है न? यह सिर्फ़ परेशान करने वाला है, और इसलिए यह ढाई साल का एक परेशान करने वाला उपदेश था, लेकिन यह मददगार था। लेकिन अब उस शोध और उस काम को व्याख्यान के रूप में करना मज़ेदार है, इसलिए मुझे ऐसा करने में खुशी है।

हम यहाँ चार दिनों के लिए हैं, और जिस तरह से यह मूल रूप से टूटने वाला है, वह यह है कि मैं पहले 14 या उससे अधिक छंदों पर किसी और चीज़ की तुलना में बहुत अधिक समय बिताता हूँ। आनंदमय वचन हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए बहुत सारे परिचयात्मक मुद्दे, आप किस तरह से पूरे धर्मोपदेश को अपनाएँगे, यह आनंदमय वचनों में स्थापित है, इसलिए हम आनंदमय वचनों के नमक और प्रकाश में रहेंगे, मेरा अनुमान है, आज पूरे दिन। लेकिन चिंता न करें, हम सप्ताह के बाकी दिनों में इतनी धीमी गति से नहीं चलेंगे।

कल, हम अध्याय 5 के बाकी हिस्सों को देखेंगे। अगले दिन, हम अध्याय 6 को देखेंगे, इसका अधिकांश भाग, और अंतिम दिन, संभवतः अध्याय 6 और अध्याय 7 का अंत। ठीक है, तो हम इसी तरह की गति बनाए रखने जा रहे हैं। मैं एकालाप करना पसंद नहीं करता, इसलिए बेझिझक पूछें। हमारे पास प्रश्न हैं। कमरे के बीच में लगा माइक आपका प्रश्न उठा लेगा, लेकिन मैं शायद इसे दोहरा भी दूँगा।

लेकिन सवाल पूछने और बातचीत करने में संकोच न करें। मुझे जो कुछ भी कहना है, वह अधिकांशतः पाठ्यपुस्तकों या धर्मोपदेश श्रृंखला में है, और इसलिए आप कक्षा में इसलिए आते हैं ताकि बातचीत कर सकें, है न? इसलिए, यदि आप केवल डेटा चाहते हैं, तो डेटा प्राप्त करने के सस्ते तरीके हैं, इसलिए बातचीत करने में संकोच न करें, ठीक है? मुझे लगता है कि बस इतना ही। ठीक है, आइए परिचयात्मक मुद्दों से शुरू करें।

पर्वत पर उपदेश। पर्वत पर उपदेश संभवतः यीशु की शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है। इस उपदेश की भाषा अंग्रेजी भाषा में व्याप्त हो गई है, है न? मैं अभी चीन में था, मुझे लगता है कि यह पिछले सप्ताह की बात है; मेरी आंतरिक घड़ी अभी टुकड़े-टुकड़े हो गई है, और मैं पर्वत पर उपदेश पढ़ा रहा था।

लेकिन चीन में, आप चरित्र के मुद्दों पर पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ वाक्यांश मंदारिन में भी आ गए हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश हैं। हम धरती का नमक होने की बात करते हैं, या हम दूसरा गाल आगे करने या अतिरिक्त मील जाने या सुनहरे नियम की बात करते हैं।

मेरा मतलब है, यह वैसे भी हमारी भाषा में एक व्यापक भाषा है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल भी पता नहीं।

तो, यह शिक्षाओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध समूह है, और मुझे स्टॉट की किताब की शुरुआत बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि क्रिश्चियन काउंटरकल्चर, स्टॉट की किताब माउंट पर उपदेश पर एक शानदार ग्रंथ है। माफ़ करना।

उनका कहना है कि पर्वत पर उपदेश संभवतः यीशु की शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है, हालांकि यकीनन, यह सबसे कम समझा गया है और निश्चित रूप से सबसे कम पालन किया गया है। और मुझे लगता है कि यह पर्वत पर उपदेश का एक वाक्य का बेहतरीन सारांश है। क्योंकि हम इस तरह के वाक्यांशों को देखते हैं, दूसरा गाल आगे कर दो, और हम सोचते हैं, इसका क्या मतलब है? मेरे पास केवल दो गाल हैं, इसलिए मैं तीसरे के बाद उस आदमी को मार सकता हूँ। मेरा मतलब है, अगर आपका दाहिना हाथ आपको बैठने और इसे काटने के लिए मजबूर करता है, तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? डैन वालेस, अपने व्याकरण में, एक सेमिनरी छात्र की कहानी बताते हैं जो वासना को रोक नहीं सका, और उसने सचमुच एक पेचकस लिया और अपनी आंख निकाल ली।

ओरिजन ने खुद को नपुंसक बना लिया। मेरा मतलब है, इन शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है? आप 721 जैसी किसी आयत को देखें। मेरा मतलब है, मैं शायद किसी भी अंश की ओर इशारा कर सकता हूँ।

हर कोई जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, अरे, हमने भविष्यवाणी की। अरे, यह बाइबल में नहीं था।

हम आपके नाम पर भविष्यवाणी करेंगे। हम दुष्टात्माओं को निकालेंगे। हमने चमत्कार किए हैं।

यीशु कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। नरक में जाओ। और तुम उसे देखते हो, और तुम कहते हो, सच में? तुम उन चीजों को कैसे कर सकते हो और ईसाई नहीं हो सकते? तुम उन चीजों को कैसे कर सकते हो और सुपर ईसाई नहीं हो सकते? तो, हम सभी भाषा जानते हैं, है न? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो तुम नहीं जानते।

भाषा इतनी सशक्त है कि मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे चर्चों में लोग, और शायद हम खुद भी, कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह जो कह रहा है, वह हो सकता है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से अनदेखा करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहीं से बात शुरू होती है। मुझे लगता है कि चर्च ने पूरी तरह से इस पर्वत पर उपदेश को अनदेखा कर दिया है क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा समझना बहुत मुश्किल है।

अपने पिता की तरह परिपूर्ण बनो जो स्वर्ग में परिपूर्ण है, 548. खैर, यह, बेटा, एक निराशाजनक बात है। याद करो जब मैं बच्चा था, तो एक तरह का मज़ाक चलता था, हालाँकि मुझे नहीं पता कि यह कितना मज़ाक था, यह तब होता था जब मिशनरी आते थे और, आप जानते हैं, अपने बुलावे के बारे में बात करते थे और हमें उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, आप जानते हैं, कहते थे, भगवान वहाँ एक क्रोधी बूढ़ा आदमी है जो बहुत डरता है कि कहीं कोई अच्छा समय बिता रहा है, इसलिए वह मुझे किसी विदेशी देश में भेज देगा जहाँ मैं दुखी रहूँगा।

मैं मिशनरी नहीं बनने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है, हमने इस बारे में मज़ाक किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक भावना थी कि, हाँ, भगवान ऐसे ही हैं। और फिर जब आप एक श्लोक पढ़ते हैं, जैसे कि, परिपूर्ण बनो, तो आप जानते हैं, हम एक पिता को बल्ले के साथ हमारे ऊपर खड़े हुए देख सकते हैं, आप जानते हैं, हमें पीट-पीट कर अधीन कर रहे हैं।

मेरे पिता ने मुझे बल्ले से नहीं पीटा। तो वैसे भी, मुझे लगता है कि धर्मोपदेश के लिए इस तरह की रूढ़ियाँ और चिंताएँ सही हैं। मेरा मतलब है, यह उचित है क्योंकि यह सवाल उठाता है।

और इसलिए, मैं जो करना चाहता हूँ वह कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करके शुरू करना है, और अधिक इस बात पर कि हम धर्मोपदेश को किस तरह से देखते हैं। और ये वास्तव में महत्वपूर्ण बातें हैं। वास्तव में, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो उपदेश सुनने के लिए कहा था, उनमें से एक में इस विषय पर चर्चा की गई थी कि हम समग्र रूप से भाषा को कैसे संभालेंगे।

पहला, पहाड़ी उपदेश शिष्यों को संबोधित है। यह विश्वासियों को संबोधित है। यह ईसाइयों को संबोधित है।

कुछ लोगों ने इसे यीशु का घोषणापत्र कहा है। यह इस बारे में है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे जीना है। अब, हम जानते हैं कि इस चर्चा के घेरे में मौजूद भीड़ में से कुछ लोग शायद प्रतिबद्ध अनुयायी नहीं थे।

वे वे लोग नहीं थे जिन्हें हम ईसाई कहेंगे। हो सकता है कि वे सुन रहे हों। लेकिन निश्चित रूप से, उपदेश का ध्यान ईसाइयों पर है।

और इसलिए, उदाहरण के लिए, 7:7 में, आप जानते हैं, मांगो, और यह तुम्हें दिया जाएगा। खोजो, और तुम पाओगे। खटखटाओ, और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा।

यह गैर-ईसाइयों के लिए कोई वादा नहीं है, है न? यह केवल परमेश्वर के बच्चों के लिए एक वादा है जो उसके साथ एक वाचा के रिश्ते में रहते हैं। तो, पहाड़ी उपदेश विश्वासियों के लिए है। मेरा मतलब है, यीशु के शिष्यों के लिए भी, यह एक उच्च नैतिकता है जो वास्तव में कठिन लगती है।

यह एक गैर-ईसाई के लिए बिल्कुल असंभव है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक गैर-ईसाई भी पहाड़ी उपदेश के करीब पहुंच सके। मेरा मतलब है, पवित्र आत्मा के बिना एक अपवित्र व्यक्ति कभी भी 6:33 का पालन नहीं कर सकता।

पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सभी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। मेरा मतलब है, यह संभव नहीं है, है न? ओह, वैसे, मैं NIV से काम कर रहा हूँ। तो, मुझे नहीं पता, बस ताकि आप जागरूक रहें, और मैं 2011, नए संस्करण का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है? तो, अनुवाद थोड़ा अलग है।

मैं 10 साल तक ESV का न्यू टेस्टामेंट चेयर था। मुझे ESV पसंद है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं NIV पर हूँ, इसलिए मैं अपनी सोच में, अपने... ESV मेरे दिमाग में इस कदर बसा हुआ है क्योंकि मैं RSV पर पला-बढ़ा हूँ, जो ESV का आधार है, इसलिए मुझे बस अपना ESV एक तरफ रखना पड़ा और सिर्फ़ NIV पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे NIV मुहावरे को अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है।

मैं चार साल से समिति में हूँ, और मैं अभी भी खुद को बहस करते हुए पाता हूँ, सोचता हूँ कि मैं NIV के लिए बहस कर रहा हूँ, और मैं वास्तव में ESV के लिए बहस कर रहा हूँ। तो, यह सब अभी भी मेरे दिमाग में उलझन में है, लेकिन मैं NIV से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और 84 नहीं, बल्कि नया। वैसे भी, जबकि ये चीजें, पर्वत पर उपदेश, हमारे लिए कठिन हैं, वे एक गैर-ईसाई के लिए असंभव हैं, मैं कहूँगा।

यही कारण है कि गांधी गलत थे। गांधी यह कहने के लिए प्रसिद्ध हैं कि माउंट पर उपदेश दुनिया की नैतिक शिक्षाओं का सबसे बेहतरीन संग्रह है। नहीं, ऐसा नहीं है।

दुनिया के लिए, यह बस, यह भयावह है। यह सिर्फ़ भयावह है क्योंकि यह पूरी तरह से अप्राप्य है, और यह पूरी तरह से प्रतिसंस्कृति है, और यह एक गैर-ईसाई के लिए, वास्तविक दुनिया में काम नहीं करता है। इसलिए, मुझे नहीं पता कि गांधी क्या सोच रहे थे, लेकिन वह इस मामले में पूरी तरह से गलत थे।

तो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पहाड़ी उपदेश शिष्यों को संबोधित है। यह है कि हम राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं। यह है कि हम राज्य में कैसे रहते हैं, ठीक है? दूसरा, मेरा मानना है कि पहाड़ी उपदेश सभी समय के सभी शिष्यों को संबोधित है।

माउंट पर उपदेश की व्याख्या के इतिहास में जो कुछ हुआ है, वह यह है कि क्योंकि यह बहुत कठिन है, इसलिए लोगों ने इसे एक निश्चित समूह तक सीमित कर दिया है। यह निश्चित रूप से सभी समय के सभी ईसाइयों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप माउंट पर उपदेश के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह सभी समय के सभी ईसाइयों के लिए था।

उदाहरण के लिए, एक्विनास। एक्विनास की तिथियाँ कब थीं? मैं एक तिथि बना सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो पर हूँ ताकि कोई इसे जाँच सके। एक्विनास पहली सहस्राब्दी का अंत है, है न? मुझे लगता है, वैसे भी, एक्विनास ने तर्क दिया कि उन्होंने आम लोगों और पादरी को अलग कर दिया।

और मुझे लगता है कि आम लोगों और पादरी वर्ग के बीच का यह भेद चर्च के इतिहास में हुई सबसे बुरी बात है। मेरा मतलब है, मैं वाकई, वाकई सोचता हूँ कि एक्विनास गलत थे। लेकिन उन्होंने जो कहा वह यह है कि आम लोगों के लिए माउंट पर उपदेश का पालन करना या उसका पालन करना संभव नहीं है।

तो, यह सिर्फ़ पुजारियों के लिए होना चाहिए। यह सिर्फ़ पादरियों और उपदेशकों के लिए होना चाहिए। यह सिर्फ़ पादरी वर्ग के लिए होना चाहिए।

और फिर आम लोग, आम लोग, आम लोग, यह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। जब मैं चीन में था, तो यह दिलचस्प था, आम पादरी वर्ग का यह विभाग। और वैसे, मैं शब्द 'ले' से बिल्कुल नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी में इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है।

हम सभी पादरी हैं। हम सभी पूर्णकालिक ईसाई हैं। हम सभी पूर्णकालिक शिष्य हैं।

हम सभी के पास एक ही नियम और दिशा-निर्देश हैं और एक ही शक्ति है। मेरा मतलब है, यह मोम की एक बड़ी गेंद है, और हम सभी इसमें एक साथ हैं, भले ही हमारे उपहार हमें चर्च के कामकाज में कहां रखते हों। और मुझे ले के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है।

तो, अगर आप लोगों को किसी के बारे में पता है, तो मुझे बताएँ। ठीक है? आम लोगों का मतलब है कि पादरी नियमित नहीं हैं। आप जानते हैं, शायद हम नियमित नहीं हैं।

मुझे नहीं पता। खैर, 1225 से 12.

ठीक है। ठीक है। तो, 13वीं सदी।

मैं सिर्फ़ 400 साल पीछे था। ठीक है। शुक्रिया।

एक्विनास की तिथियाँ। वैसे भी, जब मैं चीन में था, तो यह विभाजन बस, यह चीनी चर्च में व्यापक है कि वे खुद को एल्डर्स कहलाना भी पसंद नहीं करते। वे, यह वाक्यांश अभी-अभी मेरे पास आया, सहकर्मी हैं।

क्योंकि चीनी मानसिकता में, वे उन सभी चीजों को देखते हैं जो एक एल्डर को या एक पादरी को करनी होती हैं, और वे ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वे वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, और यह एक ऐसी संस्कृति है जो केवल करने के लिए प्रेरित होती है, न कि होने के लिए। और इसलिए, लेकिन उनके पास इन सहकर्मियों का यह भेद है, भले ही वे बाइबिल के मानकों पर खरे न उतरें, वे लुभाने वाले लोग हैं।

और फिर हम बाकी आम लोग हैं। जब वे वहाँ थे, तो एक आदमी मेरे पास आया और कुछ विवाह संबंधी मुद्दों पर बात कर रहा था। और उसने कहा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? और मुझे नहीं पता था।

और मुझे लगा कि यह सिर्फ़ परिस्थिति के हिसाब से था; यह एक अजीब तरह का अनुरोध था। और मैं, ओह, यह सही है। मुझे एक अधिकारी के रूप में देखा जाता है जो मुझे उससे ज़्यादा आध्यात्मिक बनाता है।

और इसलिए, भगवान मेरी प्रार्थनाएँ सुनते हैं। उनकी प्रार्थनाएँ उनकी प्रार्थनाओं से ज़्यादा प्रभावशाली हैं क्योंकि चीनी चर्च में पादरी वर्ग का भेद बहुत मज़बूत है। यही बात एक्विनास की थी।

मेरा अनुमान है, मेरा मतलब है, मैं रहता था, मैं एक तरह का हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या कहेंगे। मैं हाई स्कूल में था, मैं केंटकी चला गया, और मुझे पता चला कि यांकी हमेशा दो शब्दों का वाक्यांश होता है, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों द्वारा भी। मैं आपको रिक्त स्थान भरने देता हूँ।

और इसलिए, दक्षिणी संस्कृति से मेरा परिचय केंटकी संस्कृति से है। इसलिए, मुझे पता है कि हम केंटकी नहीं हैं, यह केंटकी नहीं है। लेकिन, आप जानते हैं, मैंने इसे चर्चों में वास्तव में स्पष्ट रूप से देखा, जिस तरह से मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था।

मुझे यकीन है कि यह हर जगह सच है, लेकिन पादरी और एल्डर और डीकन और गायक मंडली के सदस्य हैं, और वे एक ही आध्यात्मिक तत्व के हैं। और फिर ऐसे सभी लोग हैं जो 10 मिनट देरी से आते हैं, और यह ठीक है, है न? मेरा मतलब है, जब मैं पादरी था, तो मैं आगंतुकों के लिए पिछली दो पंक्तियाँ खुली छोड़ना चाहता था क्योंकि आगंतुक हमेशा देर से आते हैं, है न? मेरा मतलब है, वे देर से आने की योजना बनाते हैं। और हमारे पास कुछ परिवार थे जो बस पिछली पंक्ति के ईसाई होने पर जोर देते थे।

मैंने कभी किसी को पीछे की पंक्ति में ईसाई होने पर जोर देते नहीं देखा। खैर, यह वास्तव में ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, आप वहाँ ऊपर हैं, और हम यहाँ वापस आ गए हैं। और हमने कुर्सियों पर फैंसी रस्सियाँ लगाईं।

उन्होंने बस उसे उठाया और पीछे की पंक्ति में बैठ गए और रस्सी को वापस नीचे रख दिया। मैंने उन्हें समझाया कि मैं क्यों नहीं चाहता कि वे पीछे की पंक्ति में बैठें। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी।

वे पिछली पंक्ति के ईसाई थे। वे इससे बहुत सहज थे। इसलिए मैंने आखिरकार डीकन से कहा कि वे पिछली दो पंक्तियों की कुर्सियों को उठा लें और चर्च में दो मिनट के अंदर उन्हें वापस रख दें।

यह उन्हें पिछली पंक्ति से बाहर रखने का एकमात्र तरीका था। लेकिन मेरा मतलब है, वे, मुझे लगता है कि वे इस भेद से बहुत सहज थे, ठीक है, हम बिल नहीं हैं, और हम पूजा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और, आप जानते हैं, वह एक तरह का शिष्य है, और हम दूसरे तरह के हैं।

और मैं बस, यह बिलकुल गलत है। लेकिन यह हमारे चर्च में व्याप्त है, है न? और यह एक्विनास से आता है, जो शायद उससे पहले थे, लेकिन उन्होंने ही इसे तैयार किया। वैसे, यह संभावित स्थिति पत्र विषयों में से एक है जिसे मैंने पाठ्यक्रम में आपके लिए सुझाया है।

हम पाठ्यक्रम के बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि माउंट पर उपदेश और चर्च में ईसाइयों के दो समूह नहीं हैं। उपदेश सभी के लिए है।

यह सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। ठीक है? आप सभी के लिए नहीं। धर्मोपदेश में दो समूहों के लोगों के बीच अंतर किया गया है।

यह सच है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संकरे दरवाज़े से गुज़रते हैं और कठिन रास्ते पर चलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन पाते हैं।

यह एक समूह है। और फिर वे लोग हैं जो चौड़े द्वार से गुजरते हैं, आसान रास्ते पर चलते हैं, और अपने विनाश की ओर जाते हैं। तो, धर्मोपदेश में लोगों के दो समूह हैं।

एक स्वर्ग जाता है, और दूसरा नरक। है न? कुछ लोग हैं जो उपदेश सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये वे बुद्धिमान लोग हैं जो अपना घर चट्टान पर बनाते हैं।

कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं पर अमल नहीं करते। कुछ मूर्ख हैं जो रेत पर अपना घर बनाते हैं। तो निश्चित रूप से दो समूह हैं।

लेकिन धर्मोपदेश में, एक समूह स्वर्ग जाता है, और एक समूह नरक जाता है। एक समूह यीशु के साथ रिश्ते में रहता है , और दूसरा समूह किसी रिश्ते में नहीं रहता। तो हाँ, दो समूह हैं।

लेकिन सभी विश्वासियों के पुरोहितत्व का सिद्धांत यही है, है न? मेरा मतलब है, यह महान सुधार सिद्धांतों में से एक है, कि हमें परमेश्वर तक पहुँचने के लिए किसी के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने पापों को परमेश्वर द्वारा सुने जाने के लिए किसी पुजारी के सामने स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। अब, मैं इस बिंदु पर ज़ोर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह रवैया हमारे चर्चों में व्याप्त है।

यदि आप में से कुछ लोग दीक्षांत समारोह में थे, तो आपने मुझे गेट और पथ के बारे में बोलते हुए सुना होगा, कि ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गेट से होकर जाना तो ठीक है, लेकिन पथ पर यात्रा नहीं करना। इस तथ्य को भूल जाइए कि जीवन पथ के अंत में है, गेट के दूसरी तरफ नहीं। इसलिए ये वे लोग हैं जिन्हें नरक से मुक्त होने का कार्ड मिलता है।

उन्हें लगता है कि वे जहाँ चाहें रह सकते हैं; इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने वास्तव में इसे उपदेश देते हुए सुना है। देखिए, जब तक आप इस चर्च की नियम पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हैं, तब तक आप जहाँ चाहें रह सकते हैं; इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्वर्ग जाएँगे। वह चर्च वास्तव में जलकर खाक हो गया।

यह बहुत दिलचस्प था। यह बॉलिंग ग्रीन में एक चर्च था जहाँ पादरी ने इस बात का प्रचार करने का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और कुछ साल बाद, इमारत जलकर खाक हो गई। संयोग? मुझे नहीं पता।

लेकिन वैसे भी, यह सब कहने का मतलब है कि हम सभी पुजारी हैं। यह एक समान खेल का मैदान है। हमारे पास अलग-अलग उपहार हैं जो हमें चर्च की अलग-अलग भूमिकाओं में रखते हैं, लेकिन हम सभी के लिए उपदेश, इस कमरे में हम सभी के लिए, उन सभी के लिए जिनका हम नेतृत्व करते हैं और जिनकी देखभाल करते हैं और जिन्हें उपदेश देते हैं।

अब, इस पर दूसरा छोटा सा मोड़ एक व्यवस्थागत मोड़ है, और पुराने व्यवस्थावाद में, पहाड़ी उपदेश चर्च के लिए नहीं था। यह व्यवस्था का अंत था। इसलिए, व्यवस्थावाद में, यीशु यहूदियों के लिए पहाड़ी उपदेश कह रहे थे, उनके निर्माण में, व्यवस्था के तहत रहने वाले लोगों के लिए, और हम सहस्राब्दि राज्य में इसका पालन करने में सक्षम होंगे, लेकिन यह हम में से किसी पर भी लागू नहीं होता है।

और मैं आभारी हूँ कि जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, डिस्पेंसेशनलिज़्म में वह रवैया ज़्यादातर मामलों में खत्म हो चुका है। डिस्पेंसेशनलिज़्म अब माउंट पर उपदेश या सभी सुसमाचारों को सहस्राब्दि राज्य में नहीं डालता। और इस मामले की सच्चाई यह है कि माउंट पर उपदेश में यीशु ने जो कुछ कहा है, उसका ज़्यादातर हिस्सा कहीं और दोहराया गया है, है न? तो, आपके पास पतरस 116 है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है।

अपने पिता की तरह परिपूर्ण बनो । यह एक ही बात है। इसलिए, उपदेश की बहुत सी नैतिकताएँ अन्यत्र दोहराई गई हैं।

तो, वैसे भी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि धर्मोपदेश सभी समय के सभी लोगों के लिए है। और इसका मतलब है कि हमारे लोगों को इसके साथ संघर्ष करना होगा। उन्हें आँख निकालने और हाथ काटने से जूझना होगा।

ठीक है। ठीक है, तो यह बिंदु दो था, ठीक है? ठीक है। बिंदु तीन सिर्फ़ स्टॉट के शीर्षक पर ज़ोर देने के लिए है।

ईश्वर के राज्य में शिष्यत्व प्रतिसंस्कृति है। उन्होंने स्टॉट की पुस्तक का नाम अलग-अलग संस्करणों और मुद्रणों में बदल दिया है। और मुझे पता है कि उनमें से कुछ का शीर्षक प्रतिसंस्कृति है, और कुछ का नहीं।

लेकिन यह एक अद्भुत वाक्यांश है। काश उन्होंने इसे अकेला छोड़ दिया होता। हम जो जीते हैं और जो उपदेश देते हैं वह असाधारण रूप से प्रतिसंस्कृति है।

वास्तव में, कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मैं कभी खुद को दुनिया से सहमत पाता हूं, तो मैं बाइबल की गलत व्याख्या कर रहा हूं। क्योंकि हम इस दुनिया के बहुत विपरीत हैं। लगभग हर स्तर पर, हम जो मानते हैं और जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह अलग-अलग होता है।

तो, दुनिया व्यक्तिगत उपलब्धि और कठोर स्वतंत्रता की प्रशंसा करती है, है न? मार्लबोरो मैन, जो वैसे तो कभी धूम्रपान नहीं करता था। वह व्यक्ति जिसने यह भूमिका निभाई थी, वह धूम्रपान करने वाला नहीं था। वह बस एक आदमी की तरह दिखता था।

तो, वे बस, वैसे भी। मैं कॉलेज में फोटो जर्नलिज्म का मेजर था, इसलिए मेरे पास बहुत सारी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध थीं। वैसे भी, दुनिया व्यक्तिगत उपलब्धियों और कठोर स्वतंत्रता का जश्न मनाती है।

हम आत्मा की दरिद्रता का जश्न मनाते हैं। हम नम्रता और ईश्वर के अधिकार के प्रति स्वेच्छा से समर्पण का जश्न मनाते हैं। आप जानते हैं, यह सिर्फ़ प्रतिसंस्कृति है।

दुनिया हमारे अधिकारों पर जोर देती है, खासकर आज। वास्तव में, मैं आज सुबह समाचार देख रहा था, और मैंने देखा कि किसी के टखने में मोच आ गई है और वह इमारत या किसी और चीज़ पर पाँच मिलियन डॉलर का मुकदमा कर रहा है। ओह, यह अल शार्पटन की बेटी है।

मुझे कोई विवरण नहीं पता। क्या, टखने में मोच के लिए पाँच मिलियन डॉलर? हम्म। अब, दुनिया का संदेश है अधिकार।

हमारा संदेश सुनहरा नियम है। हमारा संदेश प्रेम है। दूसरा व्यक्ति उन पर मुकदमा करेगा।

आप उनसे प्यार करते हैं। और धर्मोपदेश, फिर से, मुझे लगता है कि यह हमारे चर्चों में समस्या का एक हिस्सा है, यह इतना प्रतिसंस्कृतिपूर्ण है कि आप धर्मोपदेश पर बाड़ नहीं लगा सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपको या तो खुद को पूरी तरह से धर्मोपदेश के लिए समर्पित करना होगा, या आपको इसे पूरी तरह से त्यागना होगा। आप बाड़ नहीं लगा सकते।

मैंने यह टिप्पणी की, मैं हाल ही में चीन के बारे में बहुत सोच रहा हूँ, और मैंने यह टिप्पणी चीन में की, और पादरी की पत्नी अनुवाद का काम कर रही थी, और मैं रुक गया, और मैंने उसकी ओर देखा, और मैंने कहा, क्या आपके पास मंदारिन में वह अभिव्यक्ति है, बाड़ पर पैर रखना? क्योंकि मैंने कोई बाड़ नहीं देखी थी। खैर, मुझे लगता है कि कुछ हैं, लेकिन हमारे पास जैसी नहीं हैं। उसके पति ने सामने की पंक्ति से उत्तर दिया और कहा, वास्तव में, उसने वास्तव में एक बहुत अच्छा चीनी रूपक अपनाया।

यह अनुवाद कार्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंने पूछा, चीनी रूपक क्या है? उसने कहा, दो नावों में एक पैर। क्या यह बढ़िया नहीं है? बाड़ पर पैर रखकर खड़े हो जाओ।

दो नावों में एक पैर। पहाड़ी उपदेश हमें एक नाव में बायां पैर और दूसरी नाव में दायां पैर रखने की अनुमति नहीं देता। यह असंभव होने जा रहा है।

आपको प्रतिबद्ध होना होगा, या आपको इसे पूरी तरह से अनदेखा करना होगा। आप जानते हैं, यह 624 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते।

आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आपको ईश्वर और धन के बीच चुनाव करना होगा। आपको चुनाव करना होगा।

आपको चुनाव करना होगा। लेकिन कट्टरपंथी शिष्यत्व का आह्वान उस अंश में स्पष्ट है, लेकिन यह हर जगह अंतर्निहित है, है न? आप पृथ्वी के नमक हैं। नमक अपना काम सिर्फ़ इसलिए कर सकता है क्योंकि यह मांस से अलग है।

यह उससे अलग है जिसे यह शुद्ध कर रहा है, है न? अगर यह अलग न होता, तो यह अपना काम नहीं कर पाता। आप दुनिया की रोशनी हैं। प्रकाश के लिए अपना काम करने का एकमात्र तरीका अंधकार से अलग होना है, है न? तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, और कुछ जगहों पर स्पष्ट रूप से, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

हम बहुत ही विपरीत संस्कृति वाले हैं। और इसलिए जब मैं यह उपदेश दे रहा था, मैंने चर्च के लोगों से कहा, ढाई साल तक असहज रहने के लिए तैयार रहो क्योंकि या तो तुम्हें मेरी हर बात को अनदेखा करना होगा, या फिर उसे स्वीकार करना होगा, और यह कठिन होने वाला है। इसलिए यह विपरीत संस्कृति वाला है।

चौथा, और यह मामले के असली सार तक पहुँच रहा है। मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, और फिर हम रुककर इस पर थोड़ी देर बात करेंगे। हम यीशु की नैतिकता की चरम प्रकृति को कैसे समझ सकते हैं? हम शब्दों को कैसे संभालेंगे? हम शब्दों का प्रचार कैसे करेंगे? हमारे लोग इन शब्दों को कैसे सुनेंगे? अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें पाप करने के लिए उकसाता है, तो उसे काट दो।

अगर आपने वासना की है, तो आपने व्यभिचार के खिलाफ़ आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं कह रहा हूँ कि वासना और व्यभिचार एक ही चीज़ है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यह रवैया ही है जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले कार्य की ओर ले जाता है। हम इसे कैसे संभालेंगे? परिपूर्ण बनें।

मुझे लगता है कि लगभग हर श्लोक में, हम यीशु की नैतिकता की पूर्ण प्रकृति के साथ संघर्ष करने जा रहे हैं, और फिर से, मुझे लगता है कि प्रवृत्ति, मुझे नहीं लगता कि मैं जानता हूँ, चर्च में प्रवृत्ति यह कहने की है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है, और इसलिए वे सब कुछ अनदेखा करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, और फिर से, यह आपके सुझाए गए स्थिति पत्रों में से एक है। मुझे स्थिति पत्र पसंद हैं।

दरअसल, हम इसके बारे में बाद में और बात करेंगे, लेकिन एक स्थिति पत्र, मैंने चर्च के लिए इनमें से बहुत सारे लिखे, और वे उन क्षेत्रों में थे जो विश्वास के कथन से बाहर थे, लेकिन वे ऐसी चीजें थीं जो चर्च की दिशा को निर्देशित करती थीं, और इसलिए एक स्थिति पत्र आपके चर्च के लोगों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए यह सुझाए गए स्थिति पत्रों में से एक है क्योंकि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो, हम यीशु की नैतिकता की चरम प्रकृति को कैसे समझेंगे? ए, मुझे लगता है कि हमें इसे अपना पूरा महत्व देना होगा। हमें शब्दों को वही अर्थ देना चाहिए जो वे कहते हैं।

मेरा मतलब है, आप इस वाक्यांश के बारे में सोचें, अगर आपकी आँख ने आपको पाप करने के लिए मजबूर किया है, तो उसे निकाल दें, और आप जाते हैं, मेरा मतलब यह नहीं हो सकता, लेकिन फिर इसका दूसरा भाग, एक आँख के साथ धरती से गुज़रना, जीवन गुज़ारना बेहतर है, दो आँखों के साथ नरक में जाने से, है न? यही बात दाहिने हाथ के साथ भी है, और हम इसे देखते हैं, और हम कहते हैं, ठीक है, हाँ, इसका दूसरा भाग सच है। अगर मुझे एक हाथ होने और स्वर्ग जाने और दो हाथ होने और नरक जाने के बीच चुनना पड़े, तो मैं एक हाथ से जाऊँगा। शायद डांसिंग विद द स्टार्स पर जाऊँ।

आप देख रहे हैं? अपंग व्यक्ति, पशु चिकित्सक और उसके हाथ यहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह डांसिंग विद द स्टार्स के फाइनल के बहुत करीब है। वैसे भी, इन दोनों के बिना जीवन गुजारना और स्वर्ग जाना बेहतर है, बजाय इसके कि इन दोनों को साथ लेकर नर्क में चले जाएँ।

और इसलिए, हम दूसरे भाग को देखते हैं और कहते हैं, ओह, हाँ, हाँ, मैं इसे समझता हूँ। हाँ, यह सही है। लेकिन फिर आप पहले भाग को देखते हैं, और आप कहते हैं, ठीक है, मैं जो कहता हूँ उसका मतलब नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसे अनदेखा करने जा रहा हूँ।

यही समस्या है जो हम झेल रहे हैं। आप जानते हैं, इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का राज्य मन से दीन-दुखियों के लिए है। हम इसे देखते हैं, और हम कहते हैं, हाँ, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ।

यह उसके लिए होना चाहिए। इसलिए, हमारे पास बस यही है, अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करें, तो ये सभी चीजें हमें दी जाएंगी। इसलिए, आप कुछ को बाहर नहीं फेंक सकते और दूसरों को नहीं रख सकते, यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ।

और इसलिए, मेरी चुनौती आपके लिए एक रास्ता खोजने की है। और आपकी एक पाठ्यपुस्तक में शुरुआत में यीशु की नैतिकता और इन शब्दों को कैसे संभालना है, यह समझने की कोशिश में काफी समय बिताया गया है। और मेरा आपको प्रोत्साहन है, ए, शब्दों का मतलब वही है जो वे कहते हैं।

शब्दों का वास्तव में वही मतलब होता है जो वे कहते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा भी है, और यहीं पर यह वास्तव में कठिन हो जाता है, और सबसे अच्छा शब्द जो मैं जानता हूँ वह है सरलीकृत। हम अपनी व्याख्या में सरलीकृत नहीं हो सकते।

यीशु अक्सर किसी मुख्य बात को समझाने के लिए बहुत ही दृढ़ता से कोई सत्य कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें अपवाद या अन्य चीजें नहीं हैं जो हमारी पूरी समझ में आती हैं। लेकिन बार-बार, वह वास्तव में मुख्य बात को समझाने के लिए बहुत ही दृढ़ता से कुछ कहते हैं, है न? हम तलाक के अंश को देखने जा रहे हैं।

आप जानते हैं, मार्कस कहते हैं, ऐसा मत करो। उस समय तलाक से भरी संस्कृति में, यह क्रांतिकारी था। आपका क्या मतलब है, तलाक मत लो? लगभग सभी ने तलाक ले लिया।

खैर, आप मैथ्यू के पास आते हैं, यह कहता है, ठीक है, व्यभिचार को छोड़कर तलाक न लें। ओह, ठीक है, यह कौन सा है, यीशु? मैंने यीशु को यह कहते हुए सुना, ठीक है, मुझे हर बार कुछ कहने पर हर योग्यता बतानी होगी। क्या मैं मुख्य बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ नहीं कह सकता, और आप इसे संदर्भ के अनुसार समझ सकते हैं? मेरे शब्दों को उनका पूरा अर्थ दें। भगवान ने विवाह को स्थायी बनाने का इरादा किया था।

ठीक है, क्या मैं बिना किसी अपवाद के यह कह सकता हूँ? पॉल 1 कुरिन्थियों में आता है और कहता है, ठीक है, अगर कोई अविश्वासी साथी आपके साथ रहने के लिए तैयार है, आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, आपको छोड़ने के लिए तैयार है, जो कि रोमन तलाक का रूप है, जो कि रोमन तलाक कानून में है, आप छोड़ देते हैं, यही तलाक है। वह कहता है कि आप बंधे नहीं हैं। यह एक और बात है जो विवाह वाचा को तोड़ती है।

तो, ऐसा लगता है कि यीशु इन शब्दों को बहुत ही दृढ़ता से कह सकते हैं और हमें उन शब्दों की ताकत का प्रभाव महसूस करना चाहिए। लेकिन हम सरल नहीं हो सकते। यह एकमात्र बात नहीं है जो यीशु ने सिखाई।

मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन है जिसे हमें बनाए रखना है। यीशु कहते हैं, कोने में प्रार्थना मत करो, अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और अकेले में प्रार्थना करो। फिर जब शिष्य आकर पूछते हैं, हम प्रार्थना करना कैसे सिखाते हैं? वह उन्हें एक सामूहिक सार्वजनिक प्रार्थना सिखाता है, हमारे पिता, मेरे पिता नहीं, बल्कि हमारे पिता।

वह अक्सर शिष्यों के साथ खुले मैदान में प्रार्थना करता था। तो वह किस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम सरल नहीं हो सकते। समझ में आया? मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ, शायद मैं किसी और चीज़ से ज़्यादा इसी वजह से मुसीबत में पड़ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इस छोटे से क्षेत्र में यीशु की तरह हूँ।

मैं अक्सर अपनी बातें बहुत दृढ़ता से कहता हूँ और खुद को सही साबित नहीं करता। और मैं, खासकर जब मैं पढ़ा रहा था, हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता था, इसलिए मैं अपनी बात को दृढ़ता से कहता था।

और छात्र सभी अपवादों के बारे में सोचेंगे। आप जानते हैं, मुझे बस मुख्य बिंदु बनाने और इसे मजबूत बनाने दें, ठीक है? ठीक है। तो, हम अभी भी बिंदु चार के अंतर्गत हैं।

इसलिए, ए और बी वे व्याख्याएँ हैं जो यीशु के शब्दों को पूरा महत्व देती हैं। बी, लेकिन हमारी व्याख्याएँ सरल नहीं हो सकतीं। भाषा की ताकत को समझने का यह एक तरीका है।

लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और यही इसकी कुंजी है। मेरे लिए, यही हर चीज़ की कुंजी है। और मैं इस उपदेश को इसी तरह समझता हूँ।

क्या आप इस वाक्यांश से परिचित हैं, पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं? ठीक है, पूर्णता और पूर्णता। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप इसे पहाड़ी उपदेश पर लागू करते हैं, तो यह समझ में आने लगता है।

ठीक है। ग्रेग बील के नवीनतम न्यू टेस्टामेंट धर्मशास्त्र में वे पहले से ही शामिल हैं, लेकिन वे इसके चैंपियन हैं, और वे, मेरा मतलब है, यह 70 के दशक में जॉर्ज लैड के समय से ही है जब उन्होंने अपना सामान लिखा था। लेकिन बील अब वेस्टमिंस्टर में शिक्षक हैं। क्या यह गॉर्डन कॉनवेल था? वे इस विषय को प्रमुख विषय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, वे शायद कहेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में धर्मशास्त्र की दृष्टि से यह प्रमुख विषय है।

यह पहले से ही है, लेकिन अभी तक नहीं। मुझे अभी भी जॉर्ज लैड की बात याद है, लोग कहते थे, क्या परमेश्वर का राज्य आ गया है? और वह हमेशा एक ही श्लोक उद्धृत करते थे। यदि मैं परमेश्वर के काम से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम जानते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है।

हाँ, राज्य आ गया है। क्या राज्य अपनी पूर्णता में आ गया है? नहीं, राज्य अपनी पूर्णता में तब तक नहीं आएगा जब तक हर घुटना न झुके और हर जीभ यह स्वीकार न करे कि यीशु मसीह प्रभु है। कुछ लोग स्वेच्छा से झुकेंगे, कुछ अनिच्छा से झुकेंगे, लेकिन सभी झुकेंगे, है न? इसलिए जब यीशु के कार्य में राज्य आता है और उसके शिष्यों के माध्यम से फैलता है, तो आपको पूर्णता मिलती है, लेकिन समय के अंत में आपको अंतिम पूर्णता मिलती है।

यह पहले से ही यहाँ है, लेकिन यह अभी तक अपनी पूर्णता तक नहीं पहुँचा है, ठीक है? ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप, वास्तव में मैं था, हम अभी जॉनी और दोस्तों के पास थे। हम वहाँ बाइबिल प्रशिक्षण में उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्हें विकलांग लोगों को चर्च में नेता बनने के लिए प्रशिक्षित करने की चिंता है।

मैं इसे इस तरह से कहना पसंद करता हूँ, क्या आपने कभी किसी अंधे पादरी को उपदेश देते हुए सुना है? क्यों नहीं? मुझे लगता है कि यह दिलचस्प होगा क्योंकि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि एक अंधा पादरी चीज़ों को आपसे अलग तरीके से देखता है और मैं उन्हें अलग तरह से देखता हूँ, व्यंग्य का इरादा है। यह शायद एकमात्र व्यंग्य है जो मैं इस पूरे सप्ताह कहूँगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं व्हीलचेयर पर बैठे किसी व्यक्ति को सुनना पसंद करूँगा क्योंकि वे जीवन को मुझसे अलग तरीके से देखेंगे।

और यही कारण है कि हम जॉनी और दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे बाइबिल प्रशिक्षण विकलांग लोगों को चर्च में नेता बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है? जो आम तौर पर सामान्य कक्षाओं में नहीं जा सकते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी, चर्चा के दौरान, मैंने दुख पर उनकी पुस्तक या पुस्तिका पढ़ी, और उन्होंने इस दुनिया में दुख को समझाने के लिए पहले से ही लेकिन अभी तक नहीं का उपयोग किया है। भगवान जो नफरत करते हैं उसे अनुमति देते हैं ताकि वह जो प्यार करते हैं उसे पूरा कर सकें।

मुझे नहीं पता कि उसे यह लाइन केलर से मिली या पाइपर से; उसने इसे बनाया है, लेकिन वह यही लाइन इस्तेमाल करती है। और वह कहेगी, देखो, विकलांगता और पीड़ा किसी भी अन्य चीज़ से अलग क्यों होनी चाहिए? यह पहले से ही है, लेकिन अभी नहीं। भगवान ने चंगा करना शुरू कर दिया है, लेकिन चंगा होना पूरा नहीं होगा, और स्वर्ग तक पीड़ा पूरी तरह से खत्म नहीं होगी।

ईसाई कानून में दुख और विकलांगता किसी भी अन्य चीज़ से अलग क्यों होनी चाहिए? वैसे, यह एक शानदार तर्क है। तो, मैं विषय से भटक रहा हूँ। तो, मैं चाहता हूँ। मैं इस उपदेश में सभी चीज़ों को समझाने के लिए पहले से मौजूद लेकिन अभी तक नहीं आए धर्मशास्त्र का उपयोग करते हुए उपदेश के माध्यम से आगे बढ़ूँगा।

इसलिए, हम प्रार्थना करते हैं, उदाहरण के लिए, आपका राज्य आए। प्रार्थना करें, आपकी इच्छा पूरी हो। क्या अब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? कुछ हद तक? अपूर्ण रूप से? लेकिन यह किसी स्तर पर पूरी हो रही है, है न? मुझे एक संकेत की आवश्यकता है।

ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा ही हो रहा है। क्या यह धरती पर भी वैसा ही हो रहा है जैसा स्वर्ग में होता है? नहीं।

यह तब तक नहीं होगा जब तक कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी नहीं आ जाती। इसलिए, यह पहले से ही अपूर्ण रूप से, अधूरे रूप से किया जा रहा है, लेकिन नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की पूर्ति पर, यह पृथ्वी पर वैसे ही किया जाएगा जैसे स्वर्ग में किया जाता है। इसलिए, यह पहले से ही है लेकिन अभी तक नहीं।

और इसलिए, हाँ, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। क्या अब आप अपने पाप पर शोक करते समय सांत्वना पाते हैं? हाँ, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। लेकिन जब हम उस अंतिम महान शोक, शोक, शोक में होते हैं, जहाँ हम अपने द्वारा कहे गए हर लापरवाह शब्द का हिसाब देते हैं, मैंने कहा, शायद वह शोक का अंतिम समय होगा।

फिर उस समय, हम अंततः पूरी तरह से और पूरी तरह से सांत्वना प्राप्त करेंगे क्योंकि पाप समाप्त हो चुका होगा। शोक करने के लिए कुछ नहीं होगा, बस अनंत काल तक आनन्द मनाने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो यह पहले से ही है, लेकिन अभी नहीं।

धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भरे जाएँगे। जैसे हम ईश्वर का अनुसरण करते हैं, जैसे हिरण पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही मेरी आत्मा आपके लिए तड़पती है, जैसा कि हमारे जीवन में सच है, हमें सांत्वना मिल रही है, और यह वास्तविक है, और यह महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण है, है न? हम इसे कम नहीं करना चाहते। लेकिन जब हम स्वर्ग में ईश्वर की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तो हमारा आराम यह होता है कि हमारा भरना मौलिक रूप से अलग होने वाला है, बहुत कुछ, यह पूर्ण होगा, है न? पहले से ही, अभी तक नहीं।

मुझे लगता है कि यही पर्वत पर उपदेश की कुंजी है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो पर्वत पर उपदेश इस बात की तस्वीर है कि हम मसीह में कौन हैं। यह इस बात की तस्वीर है कि हम परमेश्वर की आत्मा और उसकी कृपा से क्या बन रहे हैं, और यह इस बात की तस्वीर है कि हम आखिरकार नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में कौन होंगे जब हम न्याय के दूसरी तरफ खड़े होंगे।

और यह एक चक्र है, है न? हम यही हैं, हम यही बन रहे हैं, और यह वादा करता है कि हम अंततः यही बनेंगे। अक्सर यह बताया जाता है कि इस उपदेश में आत्मा और अनुग्रह कहीं भी मौजूद नहीं हैं, और आपको यह पता लगाना होगा कि आप इसे कैसे व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इसे इस तरह व्यक्त करता हूँ कि आत्मा उपदेश का अव्यक्त नायक है, और अनुग्रह अव्यक्त आधार है क्योंकि यह सब आत्मा और अनुग्रह के बिना संभव नहीं है।

और फिर, आपको यीशु की शिक्षाओं के संदर्भ में पर्वत पर उपदेश को समग्र रूप से देखना होगा, और जबकि वे स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं, और आप जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से, जब यीशु ने पर्वत पर उपदेश दिया, तो मेरा अनुमान है कि आत्मा, शिष्यों को आत्मा के बारे में पता नहीं था, उन्होंने अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा था, और इसलिए उपदेश ने शायद उन्हें अभिभूत कर दिया। लेकिन हम क्रूस के इस तरफ हैं, और हमें इस बात की पूरी समझ है कि क्या हो रहा है। तो, यह है कि हम कौन हैं, हम क्या बन रहे हैं, हम परमेश्वर की कृपा से, उसकी आत्मा द्वारा सक्षम होकर कौन बनेंगे।

ठीक है, तो क्या आपके पास इस पर कोई टिप्पणी या प्रश्न है? हाँ, सर। खैर, मैं कहूँगा कि, आप जानते हैं, एस्तेर की तरह, आप जानते हैं, डोमिनोज़ के दूत, आप जानते हैं, क्योंकि भगवान का नाम कभी नहीं बताया गया था, लेकिन फिर भी भगवान का हाथ संभवतः पूरे पुस्तक में देखा गया था। यह पुस्तक में व्याप्त है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि अनुग्रह और पवित्र आत्मा पृष्ठभूमि में हैं।

हाँ, हाँ, यह एक अच्छा उदाहरण है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इज़राइल जाते हैं और आपको एक स्क्रॉल चाहिए, तो वे आपको केवल एस्तेर ही बेचेंगे। मेरे पास एक है।

हस्तलिखित चर्मपत्र, इस तरह की सभी चीजें। लेकिन वे इसे इसलिए बेचेंगे क्योंकि इसमें भगवान का नाम नहीं है। लेकिन आप एस्तेर को हर जगह भगवान को देखे बिना नहीं पढ़ सकते।

खैर, मेरा मतलब है, मोर्दकै ने ऐसा कहा है, है न? आप जानते हैं, कौन जानता है, लेकिन इसी कारण से, आप अब रानी हैं। खैर, मुझे आश्चर्य है कि उसे उस पद पर किसने रखा। यह सीएस लुईस के नार्निया जैसा है।

क्या यह लड़का है, कुर्सी पर बैठा लड़का? क्या यह लड़का और उसका घोड़ा है? घोड़ा और उसका लड़का। आप कभी-कभी, उदाहरण के लिए, यह बहुत समय हो गया है जब से मैंने इसे पढ़ा है, जाहिर है, लेकिन वह किसी की सवारी कर रहा है, वह गलत दिशा में जाने लगता है, और घोड़ा एक शेर की दहाड़ सुनता है, और वह दिशा दिखाता है, और इसे ठीक करता है। आप जानते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, और सबसे पहले, आप जाते हैं। चलो; मैं असलान के बारे में जानना चाहता हूँ।

खैर, पूरी बात यह है कि भगवान हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हर समय हर जगह मौजूद रहते हैं। हाँ, यह एक अच्छा समानांतर है। क्या इस कमरे में एयर कंडीशनर अभी बंद हुआ है? मुझे नहीं लगता कि यह कभी चालू हुआ होगा।

हाँ, मुझे लगा कि ऐसा ही है, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या हम कुछ हवा ले सकते हैं क्योंकि, तुम्हारे विपरीत, मुझे शायद अपने जूते नहीं उतारने चाहिए। ओह, नहीं, यह ठीक है। उसने इसे लात मारी।

यह धर्मोपदेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, किसी अन्य मामले में, मैंने एक और हाथ देखा। उनके पास एक डीन था जो कानूनी रूप से अंधा था, और वह बाहर जाकर उपदेश देता था, और वह कहता था, हाँ, मुझे वह हाथ दिखाई देता है।

मैं वह हाथ देख रहा हूँ। वह कुछ भी नहीं देख सकता था। ओह, यह अद्भुत है।

धन्यवाद। हो सकता है कि उन्होंने वीडियो के लिए इसे बंद कर दिया हो, लेकिन मेरे पास ये बेहतरीन ऑडियो फ़िल्टर हैं जो इसे दूर कर सकते हैं। यह वीडियो में भी नहीं होगा।

तो, इस धर्मोपदेश को देने में आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे नहीं पता कि आपने इसके ज़रिए प्रचार किया है या इसके कुछ अंशों का प्रचार किया है, लेकिन धर्मोपदेश में भाषा की ताकत के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है, चाहे व्यक्तिगत रूप से या आपके लोगों की ओर से? हाँ, हाँ। यह असंभव है। ऐसा नहीं किया जा सकता।

ठीक है, हाँ, मकारियोस का अर्थ, हाँ, हम उस पर चर्चा करेंगे। यह एक बढ़िया चर्चा है। क्या आपने धर्मोपदेश से बाहर प्रचार किया है? हाँ।

हाँ, और आप जानते हैं, अगर आप इसे सच मानेंगे तो आप आँखें निकाल लेंगे और हाथ काट लेंगे। यह एक अच्छा मुहावरा है। अगर आप इसे सच मानेंगे तो आप इसे गलत समझेंगे, लेकिन फिर इस प्रक्रिया में, यह सब बाहर फेंक दिया जाएगा।

क्या आपने कभी उपदेश दिया है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सभी चीजें तुम्हें दी जाएंगी, और लोग कहते हैं, तुम भूखे लोगों को कैसे समझाते हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बाइबल उपदेश देती है कि यदि तुम परमेश्वर की खोज करो, तो वह तुम्हारी सभी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। फिर ऐसा कैसे होता है कि एक दिन में 40,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं, उनमें से कुछ विश्वासी भी होते हैं? इसका उत्तर है पहले से ही, लेकिन अभी नहीं। जो दिया गया है वह अभी निष्पक्ष रूप से दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से दिया जाएगा।

हाँ, वैसे भी, धर्मोपदेश एक चुनौती है। यह एक चुनौती है, और मुझे नहीं पता कि इसके माध्यम से ढाई साल तक प्रचार करना एक अच्छा विचार था या नहीं। शायद मुझे इसे तोड़ देना चाहिए था या कुछ और, लेकिन इस धर्मोपदेश को धीरे-धीरे सुनाना मुश्किल है।

मेरे साथ हुई सबसे दिलचस्प बातों में से एक यह थी कि मैंने इस बात पर प्रचार किया कि अगर आप राका कहते हैं , तो आपको हारने वाले द्वारा न्याय किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको न्याय किया जाएगा, और मैंने बस यही प्रचार किया कि उसने क्या कहा। एक बहुत ही अच्छा बच्चा, लगभग 25 वर्षीय बच्चा, चर्च के प्रति प्रतिबद्ध, प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध।

मेरा मतलब है, यह कोई परिधीय ईसाई तरह की बात नहीं थी। अगले रविवार को पहली सेवा से पहले वह मेरे पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें बस कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गया, वह क्या है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है।

मैंने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या हुआ। और उसने कहा, तुमने मुझे पिछले पूरे हफ़्ते मेरी आस्था पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मैं गुस्सा हो जाता हूँ और समय-समय पर लोगों को बुरा-भला कहता हूँ, और तुमने कहा कि मैं नरक की आग, गेहेना की आग में न्याय के लिए उत्तरदायी होऊँगा। और मैं वास्तव में चर्चा में नहीं जा सका क्योंकि मैं सेवा का उपदेश देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मैंने कहा, मैंने क्या गलत कहा? मैंने यीशु को कहाँ गलत समझा? और उसने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे यह वास्तव में पसंद नहीं आया।

लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, उसने उस हफ़्ते किसी को भी असफल, बेवकूफ़, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख नहीं कहा। जब वह सोच रहा था, तो यीशु किस बात पर जोर दे रहा था? और यही तरीका है जिससे हम चीज़ों से निपटते हैं। हम खुद को ही दरकिनार कर देते हैं।

हाँ, हमें पवित्रशास्त्र को पवित्रशास्त्र की व्याख्या करने देना चाहिए अन्यथा आप सभी प्रकार की समस्याओं में फंस जाएँगे। और मुझे यकीन है कि राचा पर मैंने जो उपदेश दिया था , उसमें मैं अपने नोट्स की जाँच कर सकता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने विश्वास और केवल विश्वास द्वारा औचित्य के बारे में बात की थी, कि यह ऐसा नहीं है, आपको इसे बाकी पवित्रशास्त्र के साथ संतुलित करना होगा। वही शब्द जो यीशु ने कहा कि वह हमें न्याय के लिए उत्तरदायी बनाएगा, वही शब्द है जिसका उपयोग उसने मत्ती 24 में फरीसियों को संबोधित करते हुए किया है।

अच्छा उदाहरण। तो, या तो यीशु नरक में है, जो कि वह नहीं है, या फिर वचन को पूरी ताकत से बोल रहा है, आप इसे संदर्भ के अनुसार समझते हैं। और यह कठिन है।

आप जानते हैं, अगर आपके लोग सिर्फ़ सतही तौर पर जीना चाहते हैं, तो वे कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर लोग वाकई पवित्रशास्त्र को गहराई से और संदर्भ में समझना चाहते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ संघर्ष करना अच्छा है। मेरा मतलब है, मुझे आश्चर्य है कि एक चर्च में मंत्री बनना कैसा होगा जहाँ लोगों की भाषा हमेशा अनुग्रह से भरी होती थी, जहाँ कोई न्याय नहीं होता था, सिर्फ़ प्यार होता था।

सार्वजनिक या निजी तौर पर कोई मौखिक प्रतिशोध नहीं। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर हम राचा , मोरेह के बारे में सिर्फ़ एक अंश लें , और मैं भूल गया कि दूसरा शब्द क्या है, और कहें, हम इस तरह से बात नहीं करने जा रहे हैं। हम इस तरह से नहीं सोचेंगे।

हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। यार, मैं उस चर्च में जाना पसंद करूंगा! मैंने ऐसा चर्च कभी नहीं देखा।

मुझे ऐसे चर्च में जाना अच्छा लगेगा। मैं बुरे उपदेशों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं ऐसे चर्च में होता तो मैं ऐसा कर सकता था।

खैर, मैं फ्रैंक से पूछना चाहता था, और मैं भूल गया, आम तौर पर ब्रेक कैसे होते हैं? क्या हम हर घंटे ब्रेक लेते हैं? हर 25 मिनट में। हाँ, ठीक है, हाँ।

हम हर घंटे एक घंटे का ब्रेक लेते हैं। हाँ, आप यहाँ इसीलिए नहीं आए हैं। क्या आप लोग, लगभग 10 मिनट के लिए एक घंटे का ब्रेक लेते हैं? क्या यह इस तरह से काम करता है? या आप जाते हैं, या क्या आपके पास सुबह एक ब्रेक और दोपहर में एक ब्रेक है? एक ब्रेक, दोनों? यह हर क्लास में अलग होता है।

ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो आज सुबह एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि, क्योंकि आपको पैसे के मामले का ध्यान रखना है, और इस तरह हम थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं, यही मैं सोच रहा हूँ।

ठीक है, ठीक है। ठीक है। खैर, इस परिचय के साथ, आइए हम आनंदमय वचनों में कूदें और शुरुआत करें, ठीक है, आइए 5:1 से शुरू करें। अब जब यीशु ने भीड़ को देखा, तो वह एक पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया।

उसके शिष्य उसके पास आए, और वह उन्हें सिखाने लगा। एनआईवी ने जो किया है, मैं उसे इस बिंदु पर वास्तव में बहुत, वास्तव में बहुत बड़ी गलती मानता हूं। यदि आपके पास कोई अन्य अनुवाद है, तो मैंने एक वाक्यांश छोड़ दिया, है न? आप जानते हैं, ग्रीक में कहा गया है, और अपना मुंह खोलकर उसने उन्हें यह कहते हुए सिखाया।

जब यह निर्णय लिया गया था तब मैं समिति में नहीं था। मैं इसे वापस लाने और इसे ठीक करने का प्रयास करूंगा। मुंह खोलना एक पुराने नियम का रूपक है जो इस बात पर जोर देता है कि क्या होने वाला है।

यह एक ऐसा मुहावरा है जो कहता है, आपको वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में बहुत ध्यान से ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने अपना मुंह खोला, और उसने कहा, और एनआईवी, मैंने समिति के सदस्यों से इसके बारे में पूछा, और उन्होंने कहा, यह एक मुहावरा है जो अर्थहीन है, और इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, उसने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।

यीशु पहाड़ पर हैं। आपने पाठ्यपुस्तक में यीशु और मूसा के बीच समानताएं देखी हैं, कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि यह यीशु है जो मूसा से बड़ा है और अब वह दे रहा है जो नियम से बड़ा है। आपने सुना है कि ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ।

तो, पुराने नियम की सभी तरह की कल्पनाएँ और महत्व चल रहे हैं। वैसे भी, उसने अपना मुँह खोला, और उसने उन्हें सिखाया कि क्या कहना है, और फिर हमारे पास बीटिट्यूड्स हैं। अंग्रेजी शब्द बीटिट्यूड्स एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है आम तौर पर खुश, लेकिन मुद्दा यह है कि मैरिएन, यह आपका नाम है, है ना? मैरिएन, मैरियन।

मैरिएन. मैरिएन, मैरियन. ठीक है.

ओह, बस इतना ही? एएन है। ठीक है। ठीक है, ठीक है।

यह एक मुद्दा है जिसे उन्होंने उठाया। बीटिट्यूड्स, ग्रीक शब्द मकारियोस है, इसका अनुवाद, अधिकांश अनुवादों में, धन्य के रूप में किया गया है, यहीं से बीटिट्यूड शब्द आया है। इसका मतलब खुश नहीं है, और मुझे लगता है कि अनुवादों में से एक में इसका मतलब है।

क्या यह एनएलटी है? यह अच्छी खबर है, यह ऐसा करता है, ठीक है। इसका मतलब खुशी नहीं है। इसका मतलब खुशमिजाज नहीं है।

एक धन्य व्यक्ति दुखी हो सकता है, लेकिन वह फिर भी धन्य है। वैसे, यह दूसरी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास चीनी से हो। चीनी में तीसरे व्यक्ति का एकवचन सर्वनाम है, ता, ता, और इसे लिंग के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है।

कहने की ज़रूरत नहीं है । वे 'ता' कहते हैं। इसलिए, शायद, मैंने सोचा कि शायद 'ता' को अंग्रेज़ी भाषा में शामिल कर लिया जाए।

वैसे भी, दो महिलाएँ, तीन महिलाएँ, मुझे कहना चाहिए, NIV पर जब हम लड़के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वे सहज महसूस करती हैं। यह वाकई दिलचस्प है। वे लड़कों को पूरी तरह से लिंग-तटस्थ के रूप में सुनती हैं।

अब, अगर आप उन्हें लड़की कहते हैं, तो यह अपमानजनक और अपमानजनक है। लेकिन वे लड़कों के साथ सहज हैं, इसलिए मैंने लड़कों और लोगों को चुना।

तो वैसे भी, शायद मैं एकवचन के लिए ta चुनूंगा। मुझे लगता है कि यह, आप जानते हैं, जैसे, हाय दोस्तों। हाँ, हाँ।

हम सभी के रजिस्टर अलग-अलग होते हैं, है न? वैसे, धन्य होने का क्या मतलब है? क्योंकि यह सिर्फ़ खुश और प्रसन्न नहीं है। सबसे बुनियादी स्तर पर, धन्य व्यक्ति होना एक ऐसा व्यक्ति है जिसे ईश्वर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रह रहे हैं और उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त है। यही एक धन्य व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की स्वीकृति है, जो उसके साथ सही रिश्ते में रह रहा है।

बाइबल में वर्णित धन्यता खुशी से कहीं ज़्यादा है। यह परिस्थितियों से कहीं आगे जाती है। चाहे कोई धन्य व्यक्ति कैसा भी महसूस करे, उसे पता होता है कि वह परमेश्वर द्वारा स्वीकृत है।

यही मूल बात है। और आनंदमय वचनों के बारे में अच्छी बात यह है कि यह उस कंकाल पर मांस लटका देता है, इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि एक धन्य व्यक्ति राज्य में रह रहा है।

एक धन्य व्यक्ति का मतलब है कि उसे सांत्वना मिली है। धन्य होने का मतलब है कि आपको धरती विरासत में मिली है। धन्य होने का मतलब है कि आप भरे हुए हैं।

तो, धन्य वचन इस बात का विवरण भर रहे हैं कि धन्य होने का क्या अर्थ है। लेकिन इसके सबसे बुनियादी स्तर पर, शब्द का अर्थ है कि हम परमेश्वर द्वारा स्वीकृत हैं, कि हम उसके साथ रिश्ते में रह रहे हैं, उचित रिश्ते में। यह दिलचस्प है, होलमैन ईसाई, क्या आप में से कोई होलमैन ईसाई बाइबिल का उपयोग करता है? ठीक है, खैर, होलमैन ईसाई बाइबिल एक दिलचस्प अनुवाद है।

मुझे इसके बारे में जो बात पसंद है, वह यह है कि वे परंपरा से बिल्कुल भी बंधे नहीं हैं। अनुवाद में परंपरा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और यह एक स्तर पर होनी चाहिए क्योंकि आप किसी परिचित श्लोक का ऐसा अनुवाद नहीं करना चाहेंगे जो इतना अलग लगे कि लोग, क्या? या, प्रकाशक के दृष्टिकोण से, वे आपकी पुस्तक नहीं खरीदते। जॉन 3.16 इसका एक आदर्श उदाहरण है।

इसका बहुत गलत अनुवाद किया गया है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर अनुवादों में इसका जानबूझकर गलत अनुवाद किया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। इसका क्या मतलब है? ग्रीक में इसका अर्थ है हुतोस ।

इसका मतलब डिग्री नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ इस तरह से है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एनएलटी और शायद एनईटी ही एकमात्र ऐसे हैं जो ग्रीक के प्रति ईमानदार रहे हैं और कहा है, भगवान इस तरह से दुनिया से प्यार करते हैं, कोलन, उन्होंने दिया।

और एनआईवी ने, शुक्र है, मुझे एनआईवी को ठीक करने के लिए एक रास्ता खोजने का काम सौंपा, एक प्रस्ताव दिया। बहुत गलत अनुवाद, क्योंकि यहाँ हर कोई इतना है, ओह, वह हमसे बहुत प्यार करता है, और यह ग्रीक का एक असंभव अनुवाद है, ग्रीक का असंभव अनुवाद। इसलिए, परंपरा की एक भूमिका है, लेकिन यह रास्ते में आ सकती है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ।

होलमैन क्रिश्चियन कुछ हद तक परंपरा से दूर जाने को तैयार हैं। तो, उदाहरण के लिए, चरनी, जो एक अर्थहीन शब्द है, चरनी क्या है? खैर, यही वह जगह है जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। चरनी क्या है? यही वह जगह है जहाँ यीशु का जन्म हुआ था।

यह एक चारा खाने की जगह है, और मुझे लगता है कि HCSB यही करता है। उन्होंने इसका अनुवाद इस प्रकार किया: उसे चारा खाने की जगह में लिटाया गया। शानदार अनुवाद।

तो, वैसे भी, होलमैन क्रिस्चियन के बीटिट्यूड्स का अनुवाद यह है कि वे क्रम के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, पहले बीटिट्यूड में यह कहा गया है, आत्मा में गरीब धन्य हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उनका है। तो, यह वास्तव में जोर दे रहा है, यही धन्य होना है।

नंबर एक, आपके पास राज्य है। और यह अच्छा है; मुझे यह पसंद है। वैसे भी, आनंदमय वचन ईश्वर के आशीर्वाद की घोषणा है, जिसका, अपने सबसे गहरे स्तर पर, मतलब है कि ये ईश्वर द्वारा अनुमोदित लोग हैं। आनंदमय वचन उस पर मांस लटकाते हैं और हमें कुछ विशिष्ट जानकारी देते हैं।

ठीक है? ठीक है। तो, श्लोक 3 में पहला आशीर्वाद है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। मन के दीन का क्या अर्थ है? मैं लूका में दिए गए समानांतर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ।

मुझे यकीन नहीं है कि वे एक ही उपदेश हैं। मुझे लगता है कि यीशु एक यहूदी रब्बी थे जो हर जगह खुद को दोहराते थे। यह वाकई अजीब होगा अगर वह हर जगह खुद को न दोहराते।

सभी ने ऐसा ही किया, यह उनका सिखाया हुआ तरीका है, दोहराव से, रटकर। आप रटकर सीखते हैं। लेकिन ल्यूक में लिखा है कि गरीब धन्य हैं।

कुछ लोग तर्क देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि दोनों उपदेश एक जैसे हैं, तो मैथ्यू ने यीशु के गहरे इरादे को समझा और आत्मा में जोड़कर इसे स्पष्ट किया। यह संभव है, या वे सिर्फ दो अलग-अलग उपदेश हैं। लेकिन आत्मा में गरीब का क्या मतलब नहीं है? खैर, इसका मतलब सिर्फ़ वित्तीय गरीबी नहीं है, है ना? और मैथ्यू यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम इसे गलत न समझें।

गरीबी से मुक्ति का कोई सिद्धांत नहीं है। आप इसे ल्यूक से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसे यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। और आत्मा में गरीब कोई तुच्छ, बेकार, शरीर को खिलाने वाला मैल नहीं है।

और यह दुनिया की सोच है, अगर आप पूछें, आत्मा में गरीब क्या है? मेरा मतलब है, निम्न-जीवन मैल-स्तर की चीजें। पुराने नियम की पृष्ठभूमि, और वैसे, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो मैं कह रहा हूँ, उसमें से बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है? इसलिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपने यह पहले कभी नहीं सुना है क्योंकि मेरा अनुमान है कि आप में से अधिकांश ने जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उसमें से अधिकांश सुना है, ठीक है? लेकिन मुझे अभी भी सामग्री को कवर करने की आवश्यकता है, है ना? शायद खामियों को भरें। आत्मा में गरीबी को समझने का सबसे अच्छा तरीका पुराने नियम में जाना और गरीब कौन हैं, इस सिद्धांत को समझना है, है ना? गरीब निश्चित रूप से वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन क्योंकि वे गरीब हैं, वे अपने धन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए, वे भगवान पर भरोसा करने लगते हैं।

इसलिए, पुराने नियम में, जब पुराने नियम के लेखक गरीबों पर आशीर्वाद देते हैं, तो यह सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लोगों का एक समूह है, क्योंकि गरीबी एक ऐसा रास्ता था जिसके ज़रिए परमेश्वर उन्हें अपनी ओर खींचता था, और वे अपनी दौलत पर भरोसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, और इसलिए वे मुड़े और परमेश्वर पर भरोसा किया। उन्होंने खुद की ओर नहीं देखा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, और उन्होंने परमेश्वर को अपने उद्धार का एकमात्र साधन माना।

ठीक है, पुराने नियम में यही गरीब हैं। इसलिए, मैं आत्मा की गरीबी के लिए जो वाक्यांश इस्तेमाल करता हूँ वह यह है कि ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपने आध्यात्मिक दिवालियापन को पहचानते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में गरीब है वह वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने टॉड के आध्यात्मिक दिवालियापन को पहचानता है।

ये वे लोग हैं जो ईश्वर के पास अपनी अयोग्यता और उस पर निर्भरता की स्वीकृति के साथ आते हैं। मैं अक्सर दो गीतों या दो कविताओं के बीच तुलना करना पसंद करता हूँ। शायद, आप जानते हैं, इनविक्टस; मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, यह दुनिया का थीम गीत है। एक ऐसे व्यक्ति का थीम गीत जो आत्मा में गरीब है, मेरे हाथ में कुछ नहीं कह रहा है। मैं बस तेरे क्रूस पर लाता हूँ, और मैं उससे चिपका रहता हूँ।

अब, मैंने दो दिन पहले दीक्षांत समारोह में इस मुद्दे को उठाया था, और किसी ने भी पहले यह पंक्ति नहीं सुनी थी। कम से कम किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्या यह एक गीत है, क्या यह एक भजन है? यह एक भजन है, है न? ठीक है, ठीक है।

तो यह ठीक नहीं था; मुझे डर था कि शायद यह एक कविता थी जो मैंने बचपन में सीखी थी। तो, हाँ। उसने मुझे बर्फ की तरह सफ़ेद धो दिया, हाँ।

मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं बस तेरे क्रूस से लिपटा हुआ हूँ। यह आत्मा में गरीब है। यह वह व्यक्ति है जो समझता है कि यीशु के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनके पास अपनी आत्मा के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, है न? आप अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है।

आपके पास समान मूल्य का कुछ भी नहीं है। मैं आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो चुका हूँ। और पादरी के रूप में हम सभी को जिस चीज़ से निपटना पड़ता है, वह यह है कि लोग धर्म परिवर्तन के समय इसे समझते हैं, है न? धर्म परिवर्तन के समय इसे समझाना इतना मुश्किल नहीं है।

यह उनका आध्यात्मिक दिवालियापन है जो उन्हें सबसे पहले ईश्वर की ओर आकर्षित करता है। मैं अपने निर्माता के साथ रिश्ते से बाहर रह रहा हूँ। मैं अपने निर्माता के साथ रिश्ते से अलग होकर मरना और हमेशा के लिए जीना नहीं चाहता।

मैं अपने पाप का निवारण करने के लिए कुछ नहीं कर सकता जो मेरे निर्माता से दूर हो गया है। और इसलिए, मेरा मानना है कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर वह किया जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता था, है न? यह आत्मा में गरीब है। और जब धर्म परिवर्तन की बात आती है तो लोगों के लिए उस सच्चाई से जूझना आसान होता है।

लेकिन हम सभी गलातियों के लोग हैं, है न? हम उसकी आत्मा से शुरू करते हैं , और हम इसे कामों के साथ खत्म करते हैं, है न? मैं नहीं हूँ, आप जानते हैं। मुझे लगा कि मैं अनुग्रह से बचा हुआ एक पापी था, लेकिन वास्तव में, भगवान के लिए मुझे बचाना इतना कठिन नहीं था, है न? मैं एक अच्छा बच्चा था। यह सब काल्पनिक है। मैं एक बहुत अच्छा बच्चा था।

मैंने बलात्कार और लूटपाट नहीं की थी, है न? किसी को नहीं मारा था। मैंने अपने कुत्ते को भी नहीं मारा था, है न? मैं एक अच्छा बच्चा था। मेरे लिए यह इतना मुश्किल नहीं था।

और तब से मैंने परमेश्वर के लिए जो कुछ भी किया है, उसे देखिए। मैंने ग्रीक किताबें और टिप्पणियाँ लिखी हैं। हम उसकी आत्मा से शुरू करते हैं।

हम अनुग्रह से शुरू करते हैं। हम अपने जीवन के सिंहासन से उतर जाते हैं, और हम उस पर परमेश्वर को बिठा देते हैं। और फिर उस दिन से लेकर मरने के दिन तक हम सिंहासन पर वापस चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, है न? गलातियों का अध्याय 3-1 था, आप जानते हैं, दुष्ट गलातियों का अध्याय जिसने आपको मोहित कर लिया है।

आपने इसे आत्मा से शुरू किया। अब आप इसे व्यवस्था के साथ पूरा करने जा रहे हैं। आत्मा डालना भी वही बात है।

हम आत्मा को उंडेलने से शुरू करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से दिवालिया होने से कभी नहीं रुकते। धार्मिकता हमारे अंदर डाली जाती है। मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर डाली जाती है।

हम परमेश्वर की धार्मिकता के पात्र हैं, न कि हमने जो कुछ किया है, बल्कि मसीह ने क्रूस पर जो किया है, उसके कारण। और हम समझते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन फिर आपको अधिकार की यह भावना आने लगती है।

क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे यह संघर्ष न करना पड़े? क्या कोई आपके चर्च में किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसे यह संघर्ष न करना पड़े? और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि पर्वत पर उपदेश इस बारे में है कि आप राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं, और आप राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य में कैसे रहते हैं। आप जानते हैं, वेदी पर, हम अपने आध्यात्मिक दिवालियापन पर शोक मनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने पाप पर शोक करना बंद करते हैं? नहीं। मेरा मतलब है, रोमियों 7 की आपकी व्याख्या के आधार पर, आपने पॉल को अपने पाप पर शोक करते हुए पाया।

मैं जो नहीं करना चाहता, वही करता हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ, वही नहीं कर सकता। मुझे इस दयनीय शरीर से कौन बचाएगा? भगवान का शुक्र है।

रोमियों 8:4, मुझे लगता है कि यह है। इसलिए, हम आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं, और भले ही हमने एक नई रचना की हो, एक नया दिल दिया हो, पुनर्जन्म लिया हो, न्यायोचित ठहराया हो, छुड़ाया हो, मेल-मिलाप किया हो, गोद लिया हो, ये सभी अद्भुत चीजें की हों, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अभी भी आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हैं, है न? इसलिए, हम जिस तरह से राज्य में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से हम राज्य में रहते हैं।

मेरे पास विलियम कैरी का एक उद्धरण है, और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ ... ओह , यह यहाँ है। एक सेकंड। यह यहाँ है।

विलियम...यह विलियम की ओर से है...मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहाँ से मिला। ओह, यह जॉन पाइपर के ब्लॉगों में से एक है। वह कहते हैं, बाइबिल...यह कैरी है, कम आत्मसम्मान के पक्षाघात का बाइबिल का उत्तर उच्च आत्मसम्मान नहीं है, यह संप्रभु अनुग्रह है।

आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, इसका परीक्षण आप इस बात से कर सकते हैं कि क्या आप यशायाह 41, 13 के शब्दों को खुशी-खुशी दोहरा सकते हैं। क्या यह सही उद्धरण है? हे याकूब के कीड़े, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल का पवित्र परमेश्वर तेरा उद्धारक है।

दूसरे शब्दों में, जो लोग खुद को कीड़े समझते हैं, उन्हें आज़ाद करने और संगठित करने का भगवान का तरीका उन्हें यह बताना नहीं है कि वे अब सुंदर तितलियाँ हैं, बल्कि यह कहना है, मैं मदद करूँगा। मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ। इसलिए, मुझे नहीं पता।

यह कोई बढ़िया उदाहरण नहीं है, लेकिन यही तो आत्मा की दरिद्रता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि दो तरह के लोग होते हैं, चाहे उनके पास धन हो या व्यक्तिगत उपलब्धि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब, दुखी और अंधे होते हैं और यह जानते हैं।

और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब, दुखी और अंधे हैं और उन्हें यह नहीं पता। है न? इस दुनिया में सिर्फ़ दो तरह के लोग हैं। और जो लोग इसे समझते हैं, उनके लिए आशीर्वाद की घोषणा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है।

मैं ईश्वर के राज्य के बारे में बात करूँगा, और फिर हम एक ब्रेक लेंगे। आखिर क्या है, मुझे लगता है कि यह व्यंग्यात्मक है, मैंने दूसरे को बताया, आखिर ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य क्या है? फिर से, जॉर्ज लैड ने जो लिखा है, मुझे लगता है कि वह इस पर एक निर्णायक पुस्तक है, और यह एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। राज्य मुख्य रूप से एक स्थान नहीं है।

मैं अक्सर कहता था कि राज्य कोई स्थान नहीं है। और एक अनुवाद परियोजना के दौरान ब्रेक के दौरान गॉर्डन फी के साथ मेरी चर्चा हुई, और उन्होंने मुझे इस पर सही किया। उन्होंने कहा, नहीं, परमेश्वर के राज्य में एक स्थानिक घटक है, लेकिन यह मुख्य रूप से कोई स्थान नहीं है।

राज्य लैड से आता है, परमेश्वर का राज्य, जो उसके बच्चों के दिलों और जीवन में परमेश्वर का संप्रभु शासन है। राज्य संप्रभु शासन है, परमेश्वर का अपने बच्चों के दिलों और जीवन में राजसी शासन है। डॉ. लैड कहते थे कि यह आपके जीवन में परमेश्वर का शासन और राज है।

अब, गॉर्डन ने मुझे जो समझने में मदद की, वह यह है कि इसका मतलब है कि जब मैं परमेश्वर के राजत्व के अधीन रह रहा हूँ, तो राज्य स्थानिक रूप से मौजूद है। और मेरी गवाही और उपदेश और जो कुछ भी, जैसे-जैसे अन्य लोग परमेश्वर के राजसी शासन के अधीन होते हैं, इसमें एक स्थानिक घटक होता है। मुझे लगता है कि यह कहने का एक उचित तरीका है।

और मुझे यह इसलिए पसंद है क्योंकि यह पहले से ही फिट बैठता है, लेकिन अभी तक नहीं, क्योंकि किसी दिन राज्य एक स्थानिक स्थान होगा, है ना? यह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। और इसलिए यह पहले से ही है, लेकिन अभी तक नहीं। यह मुझमें परमेश्वर के राजसी शासन से शुरू होता है, और यह वहाँ मौजूद है जहाँ मैं मौजूद हूँ।

और यह धीरे-धीरे हमारे सभी मंत्रालयों, हमारी सभी गवाही, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, के माध्यम से फैल रहा है। और, लेकिन यह सब उस बात का पूर्वाभास है जो समय के अंत में होने जा रहा है जब आपको नया स्वर्ग और नई पृथ्वी मिलेगी। आप जानते हैं, मैं शीर्षक के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था।

तुम्हें पता है, यह कई बार हुआ, उसने एक ही चीज़ पर कई किताबें लिखीं। भविष्य की कोई चीज़। मुझे ब्रेक पर इसे देखने दो।

मैं इसे तब पहचान लूंगा जब मैं इसे देखूंगा। अब, अगर मैं आपको ऐसी बातें बताता हूं जो वाकई विवादास्पद हैं, तो मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। बस आपको बता दूं, मैं एक शाखा पर जा रहा हूं, ठीक है? और मैं यहां एक छोटी सी शाखा में जा रहा हूं।

और यह बात हर आनंद के लिए कही जा सकती है। इसलिए, मैं इसे यहाँ बता दूँगा। ग्रीक में थोड़ा जोर दिया गया है।

धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है। ग्रीक में सामान्य शब्द क्रम संयोजक, क्रिया, विषय और प्रत्यक्ष वस्तु है। अब, ग्रीक जानने वाले अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि क्रम बहुत बदल जाता है।

लेकिन ग्रीक में आप जो करते हैं वह यह है कि जब आप किसी चीज़ पर ज़ोर देना चाहते हैं, तो आप उसे आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में, अगर आप किसी चीज़ को क्रम से बाहर रखते हैं, तो उस पर ज़ोर दिया जाता है। लेकिन अगर आप वास्तव में ज़ोर देना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि अनुग्रह से, आप बचाए गए हैं।

आप सुन सकते हैं कि किस बात पर जोर दिया गया है, है न? खैर, इन सभी आनंदमय वचनों में, यह उनके लिए है, और उनके लिए पूरी तरह से जगह से बाहर है। यह लगभग चार शब्दों के बाद आता है। लेकिन यह उनका परमेश्वर का राज्य है।

और यीशु जो बात कह रहे हैं, और मैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह, आप जानते हैं, वह मंच पर जोर दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जोर दिया गया है।

और वह कह रहा है, अब, यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हम आनंदमय वचनों से गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में, राज्य में केवल वे लोग हैं जो आत्मा में गरीब हैं। राज्य में केवल वे लोग, केवल वे लोग जो सांत्वना पाते हैं वे हैं जो शोक करते हैं।

पृथ्वी पर केवल नम्र लोगों का ही उत्तराधिकार होगा। केवल वे ही लोग जिन्हें दया दिखाई जाएगी। यहीं पर यह वास्तव में कठिन हो जाता है। केवल वे ही लोग हैं जिन पर दया दिखाई जाएगी, श्लोक 7, वे ही हैं जिन्होंने दया दिखाई है।

केवल वही लोग राज्य में हैं, पद 10, जो सताए गए थे। अब, हम इसे कहीं और से जानते हैं, है न? 2 तीमुथियुस 3, हर कोई जो ईश्वरीय जीवन जीने की कोशिश करता है, उसे सताया जाएगा। हम इसे रोमियों 8 से जानते हैं, कि केवल वे ही वास्तव में शिष्य हैं जिन्होंने कष्ट सहे हैं।

तो, हम इसे कहीं और से जानते हैं। यही एक कारण है कि मैं ग्रीक शब्द क्रम पर जोर देने में सहज हूं। लेकिन यह कुछ लाता है, और हम इसके बारे में ज्यादातर बात करेंगे जब हम दया के आनंद के बारे में बात करेंगे।

लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। यदि आप इसके परिणामों के बारे में सोचें, तो क्या आपके चर्च में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन वे आत्मा में गरीब नहीं हैं? क्या आपके चर्च में ऐसे लोग हैं जो अंतिम निर्णय पर दया पाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में कोई दया नहीं दिखाते? या यदि आप प्रभु की प्रार्थना में जाते हैं, तो क्या ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें भगवान ने माफ कर दिया है, जबकि वे खुद दूसरों को माफ नहीं करते हैं? यीशु के पास एक पूरा दृष्टांत है जो कहता है कि नहीं, है न? निर्दयी सेवक से। गुरु कहते हैं, तुम्हें दया दिखानी चाहिए थी क्योंकि मैंने तुम पर दया दिखाई।

और वह उसे तब तक जेल में डालता है जब तक कि वह आखिरी पैसा नहीं चुका देता, जो निश्चित रूप से कभी नहीं होने वाला है। तो, आप इसे देखना शुरू करते हैं, और जो आपको मुश्किल लगता था वह लगभग असंभव होता जा रहा है, है न? यह मुश्किल काम है। मैं आपको इस पर विचार करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।

लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यीशु यहाँ जो कह रहे हैं उसका मतलब यही है और केवल वे ही लोग हैं जिन पर जीवन में और न्याय के समय दया दिखाई जाएगी, वे ही वे लोग हैं जो जीवन में दया दिखाते हैं। अब, आप मेरे बारे में यह नहीं जानते, लेकिन मुझे आपको यह बताना होगा कि मैं सुधारवादी हूँ। मैं वास्तव में वेस्लेयन की तरह बोलने जा रहा हूँ।

मुझे पता है कि यह फ्रैंक के लिए वाकई निराशाजनक है, लेकिन मैं सुधार कर चुका हूँ। जैसे-जैसे मैं बाइबल को और अधिक पढ़ता हूँ, मेरा सुधार कम होता जा रहा है, माफ़ करें। मैं पाँच में से ढाई पर आ गया हूँ।

यह ठीक है। लेकिन, आप जानते हैं, उदाहरण के लिए, केल्विन ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जो विश्वास बचाता है वह केवल विश्वास है, लेकिन जो विश्वास बचाता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह केल्विन की गलत धारणा है जो कहती है कि यदि आप चुने गए हैं या शापित हैं, तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं हो सकता है।

ग्रैजुएट स्कूल में मेरा एक ऑफिस मेट था जो यह मानता था कि वह या तो चुना हुआ है या शापित है, और जब तक वह न्याय के सामने नहीं खड़ा होता, तब तक उसे वास्तव में पता नहीं चलता, और उसने जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। यह किसी भी रूप, तरीके या रूप में कैल्विन नहीं है। लैरी भारत में एक मिशनरी था।

और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, तो आप यह नहीं मानते कि भारत में आपने जो कुछ भी किया उसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। उन्होंने कहा, यह सही है। आप क्यों गए? वह आज्ञाकारी होने के लिए जाते हैं।

तो भगवान ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए भेजा जिसका राज्य पर कोई प्रभाव नहीं था। और वह कहता है, हाँ। यह कैल्विनवाद नहीं है।

मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह कैल्विन नहीं है। और कैल्विन ने न केवल दृढ़ता के तथ्य की आवश्यकता पर बल दिया, बल्कि दृढ़ता की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसलिए, मैं यहाँ से भटक रहा हूँ।

लेकिन मेरी संरचनाएँ और मैं जिस तरह से सोचता हूँ वह सुधारवादी संरचनाएँ हैं। सीमित प्रायश्चित वह है जिसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि यह शास्त्र में सिखाया गया है। वैसे भी, यीशु की तरह कुछ हद तक खराब सुधारवादी व्यक्ति के रूप में, दया केवल उन लोगों पर दिखाई जाएगी जो दया दिखाते हैं।

परमेश्वर का राज्य केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मा में गरीब हैं। यही वह बात है जिससे हमें पहाड़ी उपदेश में जूझना है। राज्य में प्रवेश इस एक केंद्रीय सत्य पर निर्भर है।

यहाँ या स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है जो आत्मा में गरीब न हो। और राज्य के भीतर जीवन इस एक केंद्रीय सत्य पर निर्भर करता है। ईसाई अक्सर सोचते हैं कि हम अमीर हो गए हैं, गलातियों 3. प्रकाशितवाक्य 3, यीशु ने लौदीकिया के लोगों से कहा, तुम कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यह नहीं समझते कि तुम अभागे, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे हो।

तो, मैं यही कह रहा हूँ। मेरी दादी ने आत्मा में गरीब होने के चक्र का एक बेहतरीन उदाहरण दिया था, जिसमें बताया गया था कि हम कौन हैं, हम क्या बन रहे हैं, और आखिरकार हम क्या बनेंगे। और वह इस बारे में बात करती थी, आप सुबह उठते हैं, यह बहुत जल्दी है, और आप बेडरूम में केवल कुछ ही चीजें देख सकते हैं, है न? आप शायद दराजों की छाती या जिस बिस्तर पर आप लेटे हैं या कुछ और देख सकते हैं।

आप केवल बड़ी वस्तुओं को ही देख सकते हैं। यदि आप बिस्तर पर काफी देर तक लेटे रहते हैं, तो सूरज खिड़की से आता है, जो आपको बताता है कि मेरी दादी कब उठीं, और आप अन्य चीजें देखना शुरू कर देते हैं। आप फर्श पर छोड़े गए कपड़े देखते हैं, आप खुला दरवाजा देखते हैं, या जो भी हो।

और अगर आप बिस्तर पर काफी देर तक लेटे रहते हैं और सूरज तेज हो जाता है, तो आपको सूरज की रोशनी में धूल के कण दिखाई देने लगते हैं, है न? और उसने कहा कि यही ईसाई जीवन है। जब हम ईसाई बन जाते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़ी चीजें देखते हैं, और भगवान उन पर काम करते हैं, प्रमुख दृश्यमान मुद्दे जो आपको भगवान के चरित्र के अनुरूप नहीं बनाते हैं। फिर, जितना अधिक आप एक शिष्य हैं, उतना ही अधिक प्रकाश चमकता है, और आप अन्य चीजें देखना शुरू करते हैं।

आखिरकार, आप पाप के उन छोटे-छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं जो अभी भी हमारे शरीर में व्याप्त हैं। यही कारण है कि पॉल एक बहुत ही परिपक्व ईसाई है, रोमियों 7 में भीड़ लगा सकता है, मुझे लगता है। जो चीजें मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं करता।

मुझे याद है कि एक टिप्पणीकार ने कहा था, यह कोई मर्दाना पॉल नहीं है, जो मुझे पॉल के बारे में बताने से ज़्यादा टिप्पणीकार के बारे में बताता है। पॉल एक परिपक्व ईसाई था जो समझता था कि आत्मा की गरीबी, यीशु के शब्दों का उपयोग करते हुए, एक चक्रीय चीज़ है, और आप हमेशा सीखते रहते हैं, और आप हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन आप आत्मा में गरीब होना कभी नहीं छोड़ते। वास्तव में, आप अपनी आत्मा की गरीबी के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होते जाते हैं।

मैं दादी माँ के दृष्टांत की सराहना करता हूँ। मैं वास्तव में बहुत डरता था। आप एक कहावत जानते हैं, "हम अपने द्वारा कहे गए हर लापरवाह शब्द का हिसाब देने जा रहे हैं?" क्या यह आपको परेशान करता है? यह मुझे डराता था क्योंकि मैं, मेरा मुँह, मेरा सारा जीवन बस... मैं दो साल की उम्र तक नहीं बोल पाया, और फिर मेरी माँ कहती है कि मैं तब से ही इसकी भरपाई कर रहा हूँ।

मैं बस... और यह मेरे लिए डर का असली कारण था, और आखिरकार, कुछ समय पहले, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वास्तव में, मैं वास्तव में इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। और यहाँ कारण बताया गया है।

जब तक ऐसा होता है, तब तक मेरे बेडरूम में बहुत रोशनी आ चुकी होती है। मैं अपने चरित्र, अपने कार्यों और अपने विचारों में बहुत सी ऐसी चीजें देख सकता हूँ जहाँ मैं ईश्वर के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हूँ। और मेरी समस्याएँ, मैं सात साल की उम्र में ईसाई बन गया। मैं एक ईसाई परिवार में पला-बढ़ा हूँ।

मैं एक अच्छा बच्चा था। मैंने कभी भी ईश्वर के खिलाफ विद्रोह का दौर नहीं देखा। खैर, शायद उस एक साल को छोड़कर।

लेकिन ज़्यादातर, यह ऊपर की ओर बढ़ने वाला प्रक्षेपवक्र रहा है। और मेरे जैसे लोगों के लिए, यह समझना मुश्किल है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, न कि खुद से, सही है? आप में से कुछ लोग मेरे जैसे ही नाव पर हैं, सही है? यदि आप महिलाओं के साथ संबंध, ड्रग्स और अन्य रूढ़िवादी पापों की दुनिया से बच गए हैं, तो आप वास्तव में उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं जो भगवान आपके जीवन में लाता है। लेकिन हममें से जो लोग ईसाई धर्म में पले-बढ़े हैं, हम बदलाव महसूस नहीं करते हैं, सही है? ठीक है।

आप सभी बहुत ही गैर-अभिव्यक्तिपूर्ण हो रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। मैं इसका पता लगा लूंगा। खासकर आप, सेठ।

मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अभिव्यंजक व्यक्ति हो। ठीक है। उसे शुरू मत करवाओ।

शायद हम कल तक इंतज़ार करेंगे। मैं आपको अपने द्वारा कहे गए हर लापरवाह शब्द का हिसाब देने के लिए इसलिए उत्सुक हूँ क्योंकि मैं अपने सभी पापों को एक जगह पर ढेर होते हुए देखूँगा, और आखिरकार मैं अपनी मोटी खोपड़ी में इसे डालूँगा। मैं अनुग्रह से बचा लिया गया।

मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस तथ्य को समझ पाऊँगा जब तक कि मैं अपने पाप की गहराई को नहीं देख पाऊँगा और पूरी तरह से नहीं समझ पाऊँगा, जितना कि एक इंसान पूरी तरह से समझ सकता है, कि आत्मा की गरीबी क्या है। और इसलिए, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। मुझे पता है कि मैं अनुग्रह के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से बचा हूँ।

मुझे परलोक विद्या का एहसास हो गया है, और जॉन, मैं पहले ही जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं उन सभी चीजों को जानता हूँ। इसमें कोई डर नहीं है।

लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ से बचा था। और तभी मैं वास्तव में परमेश्वर की कृपा और प्रेम को समझ पाऊँगा। इसलिए, मैं आत्मा की गरीबी को पूरी तरह से समझते हुए, इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।

समापन में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और हम एक ब्रेक लेंगे। मैंने इस पर इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि यह बाकी के आनंदमय वचनों की कुंजी है। मार्टिन लॉयड-जोन्स एक सुनहरी जंजीर के बारे में बात करते हैं, और यह एक बढ़िया सादृश्य है।

हर आशीर्वाद एक कड़ी है। और पाँचवीं कड़ी को समझने का एकमात्र तरीका चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली कड़ी को समझना है। तो, बहुत ही वास्तविक अर्थ में, यह उपदेश है।

इस तरह लोग परमेश्वर के राज्य में जीते हैं। वे इस मान्यता में जीते हैं कि वे कौन हैं, और परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर ने क्या किया है। धन्य वचन 2 से 8 आत्मा की दरिद्रता की व्याख्या करते हैं, और उपदेश धन्य वचनों की व्याख्या करता है।

और मुझे वाकई लगता है कि आपको धर्मोपदेश को इसी तरह से लेना चाहिए। इसलिए, आपको वास्तव में इस विशेष बात को समझना होगा। अब, पॉल इसे विश्वास के द्वारा औचित्य कहते हैं।

बहुत बढ़िया। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह एक कानूनी रूपक है।

इससे मुझे इसे समझने में मदद मिलती है। यह वह रूपक नहीं है जिसे यीशु ने मूल के रूप में इस्तेमाल किया है। यह आत्मा की दरिद्रता है।

ठीक है, तो चिंता मत करो, हम किसी अन्य श्लोक पर इतना समय नहीं बिताएंगे।   
  
यह डॉ. बिल माउंट्स द्वारा माउंट पर उपदेश पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या एक है, परिचय और आनंद।

.