**डॉ. डैनियल के. डार्को, जेल पत्र, सत्र 15,   
मसीह में घमण्ड करना, फिलिप्पियों 3:7-4:1**

© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को जेल पत्रों पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में बोल रहे हैं। यह सत्र 15 है, मसीह में गर्व करना, फिलिप्पियों 3:7-4:1।   
  
जेल पत्रों पर हमारी बाइबिल अध्ययन व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम फिलिप्पियों पर विचार कर रहे हैं और आपने देखा है कि हमने फिलिप्पियों की चर्चा को कैसे विकसित किया है।

मैं बस आपके दिमाग को ताज़ा करने के लिए वापस जाना चाहूँगा कि कैसे पॉल ने वास्तव में चर्च से मसीह की मानसिकता विकसित करने और अध्याय 2 में मसीह को एक मॉडल के रूप में उपयोग करने के लिए कहा। जैसा कि आप याद करते हैं, जैसा कि हम अध्याय 2 के अंत में आते हैं, वह दो प्रमुख व्यक्तियों का भी परिचय देता है जिन्हें चर्च के लिए मॉडल के रूप में काम करना चाहिए: तीमुथियुस और इपफ्रदीतुस। अध्याय 3 में, अध्याय 3, पद 1 के साथ मुद्दे को स्थापित करने के बाद, मैंने आपका ध्यान पॉल के सतर्कता के लिए सख्त आह्वान की ओर आकर्षित किया, जिस तरह से उसने विरोधियों को कुत्ते, शरीर को विकृत करने वाले, अपने ही तरीकों से अटके हुए लोग और बुरे काम करने वाले के रूप में वर्णित किया। पॉल उनके जीवन के एक विशेष हिस्से से निपटता है और वास्तव में इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि ये वे लोग हैं जो शरीर की चीजों के बारे में घमंड करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास शरीर में घमंड करने का कोई कारण है, तो वह वह है जिसके पास घमंड करने का ऐसा कारण है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि क्यों वह इस तरह का घमंड करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। उन्होंने वास्तव में हमें उन विशेषाधिकारों की याद दिलाई जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुए थे और जिन्हें उन्होंने अर्जित किया था। इसी संदर्भ में मैंने पिछले व्याख्यान को आपके लिए श्लोक 7 से 9 तक पढ़कर समाप्त किया था। लेकिन पॉल लिखते हैं कि मुझे जो भी लाभ हुआ, मैंने उसे मसीह की खातिर हानि के रूप में गिना।

वास्तव में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को जानने के अत्यधिक मूल्य के कारण सब कुछ को हानि मानता हूँ। उसके लिए, मैंने सब कुछ खो दिया है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। बस आइए इस अंश को ध्यान से देखें।

मुझे जो भी लाभ हुआ, वह उन विशेषाधिकारों का जिक्र करते हुए, जिनका उल्लेख उन्होंने पहले किया था, उनकी राष्ट्रीय पहचान और एक फरीसी के रूप में धार्मिक स्थिति, निर्दोष, उत्पीड़न के लिए उत्साह के संदर्भ में, वह खुद को इन उत्साही उत्पीड़कों में से एक कहते हैं। यदि यह किसी के लिए सम्मान का बिल्ला है, तो वह उन्हें नुकसान के रूप में गिनता है। इसलिए नहीं कि वे महत्वहीन हैं, बल्कि मसीह को जानने की तुलना में, वे तुलनीय नहीं हैं।

पॉल यहाँ फिलिप्पी की कलीसिया को एक मजबूत बात बता रहा है। मसीह को जानने का मूल्य दुनिया की सभी चीज़ों और शरीर की सभी चीज़ों से कहीं बढ़कर है। दूसरे शब्दों में कहें तो, वह यहूदी होने के नाते अपनी पृष्ठभूमि, अपनी शिक्षा और धार्मिक स्थिति से गर्व का लबादा उतारना पसंद करेगा; वह यह सब उतार देगा और आज्ञाकारिता में, वह विनम्र स्थिति लेगा जो मसीह उसे बनाना चाहता है।

इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में, जानने लायक कुछ है। और वह इसे मसीह को जानने और अनुभवात्मक रूप से जानने के महत्व को बताते हैं, न कि केवल संज्ञानात्मक या बौद्धिक रूप से।

मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने के कारण, उसके साथ घनिष्ठ संबंध में, वह सभी चीज़ों को खो देगा, इस हद तक कि वह वचन का उपयोग करता है। वह उन शारीरिक और सांसारिक विशेषाधिकारों को बकवास मानता है। लेकिन इससे मुझे यह सवाल उठता है: वह शब्द क्या है? इसका क्या अर्थ है? पॉल शब्द बकवास को संदर्भित करने के लिए उपयोग करता है; मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में यदि आप अमेरिका में इन व्याख्यानों का अनुसरण कर रहे हैं, तो हम बकवास शब्द का बहुत अधिक उपयोग करते हैं; हम कचरा शब्द का अधिक उपयोग करते हैं।

इसके लिए खेद है। जिसे वह बकवास कहता है, उसका अनुवाद इन शब्दों में किया जा सकता है; मैं थोड़ा और ग्राफिक होना चाहता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। यह वह शब्द हो सकता है जिसका इस्तेमाल मलमूत्र, उर्फ़ पूप के लिए किया जाता है।

या फिर यह गोबर के लिए शब्द हो सकता है। या फिर यह कुत्तों के लिए बेकार भोजन के लिए शब्द हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ मेरे द्वारा दी गई स्पष्ट छवियों से देख सकते हैं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनमें से कौन सा शब्द लगता है।

उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। पॉल कहते हैं कि अगर वह यहूदी होने के नाते गर्व महसूस करते हैं, अगर आप एक फरीसी की सभी साख को देखें, तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो तरसुस में शिक्षित हुआ था; हमें बताया गया है कि वह प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक फरीसी रब्बी गमलिएल के अधीन शिक्षित हुआ था। वह कहते हैं कि वह इन सब को मल, कचरा, बर्बादी मानते हैं।

वैसे, प्राचीन कुत्तों का खाना ऐसा ही दिखता होगा। कुत्तों को शेल्फ से खाना नहीं मिलता; कुत्ते कभी-कभी बचे हुए खाने से खाना लेते हैं, या आप उन्हें बाहर भेज देते हैं कि वे चूहे या कुछ और ढूँढ़ें और खुद को खिलाएँ। पॉल कहते हैं कि वे इन सभी को नुकसान मानते हैं।

और अगर नुकसान काफी नहीं है, तो वह उन्हें कूड़ा, मल, बर्बादी के रूप में गिनता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉल यहाँ एक मिनट भी नहीं है, यह सुझाव देते हुए कि उसकी यहूदी पहचान और उसने जो कुछ भी हासिल किया है, उसका कोई महत्व नहीं है। वह किसी भी तरह से यह सुझाव नहीं दे रहा है कि उसकी सभी उपलब्धियाँ अप्रासंगिक हैं।

वह कह रहा है कि मसीह को जानने की तुलना में, वे तुलना नहीं करते हैं। मैं इसे हमारे जीवन में कैसे लागू करूँगा? आप अपनी उपलब्धियों, अपनी डिग्रियों, अपनी नौकरी के पदों और उन सभी चीज़ों की तुलना मसीह को जानने की तुलना में कैसे करेंगे जिन्हें आप व्यक्तिगत गौरव और प्रतिष्ठा के लिए संदर्भित करते हैं? पॉल के लिए, मसीह को जानने का एक श्रेष्ठ मूल्य है। यह सभी चीज़ों से बढ़कर है; यह उस संदर्भ में है कि उन सभी विशेषाधिकारों को बकवास माना जाता है।

एक विद्वान इसे अपने शब्दों में कहेगा । केवल पौलुस के उदाहरण का अनुसरण किया जाना चाहिए। केवल इस मामले में, उसके मसीही उदाहरण का अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि उसने वह सब कुछ छोड़ दिया जो यहूदी लोग फिलिप्पी में दर्शकों को मसीह को प्राप्त करने के लिए पेश करते।

उसने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। इसलिए, पॉल के लिए, वास्तव में घमंड करने का एक अच्छा कारण है। पहली बात, पिछली उपलब्धियाँ बकवास नहीं हैं।

लेकिन जब मसीह से तुलना की जाती है, तो वे बकवास हैं। आप यह जानना चाहते हैं। दूसरा, मसीह को जानना घमंड करने का एक अच्छा कारण है।

आप यीशु मसीह में घमंड क्यों नहीं करते? और विद्वानों ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई पॉल के पास कहने के लिए ये सब बातें हैं, और उसके पास अपने विशेषाधिकारों और उस सब के बारे में ये सभी अद्भुत बातें हैं, और वह कहता है, मैं उन्हें बकवास मानता हूँ। ऐसा क्यों है कि पॉल हमें यह नहीं बता रहा है कि वह कानून के मुद्दों से पीड़ित था क्योंकि उसने कहा, कानून के मामलों में, मैं धर्मी हूँ, मैं निर्दोष हूँ, और यह सब बातें? खैर, तथ्य यह है कि पॉल को ईसाई बनने से पहले अपने संघर्षों को इंगित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

पॉल यह भी नहीं कह रहा है कि जब वह निर्दोष है तो उसने कभी अन्य कानूनों में कोई गलती नहीं की। वास्तव में, कहीं और, वह तर्क देता है कि उसने कानून की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया, हमेशा उसे याद दिलाता रहा कि वह कम पड़ गया। जैसा कि मैंने आपको जोसेफस से पढ़ा, यहां तक कि समाज भी इन फरीसियों को जानता था, जिनसे पॉल संबंधित थे, वे सद्गुणी लोग थे, और समाज ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि अगर मैं जोसेफस के शब्दों को अलग तरीके से कहूं तो उन्हें निर्दोष माना जाता था।

इसलिए, पॉल ऐसा कुछ नहीं कह रहा है जो प्राचीन इतिहासकारों को फरीसियों के बारे में नहीं पता था। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से, एक फरीसी के रूप में, उसने कभी भी किसी बिंदु पर कानूनों के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को किसी प्रकार के संघर्ष के रूप में नहीं समझा। उसने ऐसा किया था।

रोमांस एक तरह के मुद्दों से निपट रहा था। यहाँ पौलुस घमंड करने के कारणों पर प्रकाश डालना चाहता है, वह किस बारे में घमंड नहीं करना चाहता, और किस बारे में घमंड करना चाहता है। और यहाँ वह जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, वह सिर्फ़ एक पैमाना है जो यह निर्धारित करने में काम आता है कि वह किस बारे में घमंड करना चाहता है, क्या श्रेष्ठ मूल्य या श्रेष्ठ मूल्य का है।

और उसके लिए, मसीह सबसे ऊपर आता है। वह मसीह यीशु में घमंड करेगा। विदरिंगटन, इनमें से कुछ को समझाने की कोशिश करते हुए कहेंगे कि यह पूरा प्रवचन वफ़ादारी और आज्ञाकारिता के अच्छे उदाहरणों की अपील करने का विषय है, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी।

अंत में एक ऐसा जीवन जो सुसमाचार के योग्य तरीके से जीया गया हो। फिलिप्पियों 2:5-11 में यीशु के जीवन के बारे में फिर से बताई गई कहानी, बलिदानपूर्ण व्यवहार के बारे में है जो शरीर में एकता पैदा करती है। फिलिप्पियों 3:7-9 में हमारी चल रही चर्चा के प्रकाश में, परीक्षण को एक और बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए जो बड़े तर्क का समर्थन करता है कि, वास्तव में, मसीह की आज्ञाकारिता में अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उदाहरण होना महत्वपूर्ण है।

मैं आपको एक त्वरित चार्ट दिखाना चाहूँगा जिसे एक विद्वान ने बनाया है जो मुझे लगता है कि पुराने से नए की ओर प्रस्थान को अच्छी तरह से दर्शाता है। मूसा सिल्वा इन शब्दों में श्लोक 7-8 से आध्यात्मिक दिवालियापन से प्रस्थान दिखाता है। वह वास्तव में दिखाता है कि कैसे पुराने पॉल ने कहा, मैंने इसे एक नुकसान माना है।

मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खो गई हैं। मैंने सारी चीज़ें खो दी हैं। और मुझे लगता है कि वे बेकार या बेकार हैं।

लेकिन जब बात नए जीवन की आती है, तो वह हमेशा एक विरोधाभास पेश करता है। मैंने मसीह के लिए अपने नए जीवन में उन्हें एक नुकसान माना है। मैं मसीह को जानने के मूल्य के लिए सभी चीजों को नुकसान मानता हूँ।

मैंने सब कुछ किसके लिए खो दिया है? मसीह के लिए। मैं उन्हें नम मानता हूँ, इसलिए जो होगा वह होगा ताकि मैं मसीह को जान सकूँ। मुझे लगता है कि यह विशेष कल्पना बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है कि मसीह फिलिप्पी में चर्च को जो कुछ भी सिखाता है, उसके केंद्र में मसीह है।

फिर से, पॉल का अध्ययन मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि पॉल आपको बताएगा कि यदि आप मसीह को बाहर निकाल देते हैं, तो आप ईसाई धर्म को बाहर निकाल देते हैं। मसीह इस सब का केंद्र है। और मैं यह देखकर काफी प्रसन्न हूँ कि इनमें से कुछ चीजें आध्यात्मिक दिवालियापन के संदर्भ में कैसे विकसित होती हैं।

मोइसेस सिल्वा जैसा कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह से दिखाएगा कि यह आध्यात्मिक दिवालियापन एक बहुत ही अच्छे विषय में विकसित हुआ है। उन्होंने इसमें से कुछ में व्यवस्थित धर्मशास्त्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काफी अच्छी तरह से काम करता है - श्लोक 9। और पॉल कहता है, उस पर आ पड़ा, मेरे पास अपनी ओर से धार्मिकता नहीं है, जो व्यवस्था के माध्यम से आती है, लेकिन वह जो मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से आती है, ईश्वर की ओर से धार्मिकता जो विश्वास पर निर्भर करती है।

मोइसेस सिल्वा कहते हैं, ओह हाँ, यह औचित्य का धर्मशास्त्र है। धार्मिकता मेरे अपने दम पर नहीं है, बल्कि वह धार्मिकता है जो मुझे प्राप्त होती है या परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से देता है। वह आगे कहते हैं कि पद 10 पवित्रता के लिए एक और धार्मिक, महत्वपूर्ण धार्मिक बिंदु बनाता है।

ताकि मैं अपने पवित्रीकरण में उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान सकूँ और उसके दुखों में भागीदार बन सकूँ, उसकी मृत्यु में उसके जैसा बन सकूँ। खैर, कोई कह सकता है कि सिल्वा इसे आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप इसके बारे में उन शब्दों में सोचना चाहते हैं, तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह कैसे होता है, यहाँ तक कि पद 10 में, महिमा के बारे में सोचते हुए कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान सकूँ और उसके दुखों में भागीदार बन सकूँ, उसकी मृत्यु में उसके जैसा बन सकूँ।

किसी भी तरह से संभव हो, मैं मृतकों में से पुनरुत्थान प्राप्त कर सकता हूँ, जो कि अंतिम समय की त्रुटि के बारे में बात कर रहा है। सिल्वा ने हमें धार्मिक ढांचे के बारे में याद दिलाने के लिए यह बिंदु उठाया। मैं पॉल के साथ उस बातचीत से जल्दी से वास्तव में पॉल के नए बिंदु पर जाना चाहूँगा, जहाँ वह चर्च को और भी अधिक, और भी अधिक मजबूत प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी देने के लिए सैन्य और एथलेटिक इमेजरी को चित्रित और लाएगा।

पद 12 से। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ , या मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ, लेकिन मैं इसे अपना बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे अपना बना लिया है।

हे भाइयो, मैं यह नहीं समझता कि मैं ने उसे अपना बना लिया है, परन्तु केवल एक काम करता हूं, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, और जो बातें आगे हैं उनकी ओर बढ़ता हुआ, उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ, जिस के लिये परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जो सिद्ध हैं, वे ऐसा ही सोचें, और यदि तुम अन्यथा सोचते हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रगट करेगा। केवल इतना ही कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, उस पर दृढ़ बने रहो।

पॉल इस अद्भुत कल्पना को सामने लाएंगे ताकि बुलावे के बारे में कुछ दिखाया जा सके। पॉल नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया में कोई गलतफहमी हो। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने मसीह को जानने के लिए सब कुछ छोड़ दिया।

उन्होंने इन सभी स्थितियों के बारे में बात की है जो ऐसा लगने लगा है कि उनके पास सब कुछ है। उन्होंने वास्तव में इस पंक्ति के तुरंत बाद एक मजबूत बयान दिया है कि एक चीज है जिसे वह जानना चाहते हैं। वह मसीह और उनके पुनरुत्थान की शक्ति और उनके दुख की संगति को जानना चाहते हैं।

लेकिन वह नहीं चाहता कि चर्च यह सोचे कि उसके पास वास्तव में आशीर्वाद के मामले में सारी आध्यात्मिक परिपक्वता है। इसलिए, उसे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उसने यह सब हासिल नहीं किया है, और यही वह बिंदु है जिसे वह यहाँ बताता है। वह इसे स्पष्ट कल्पना का उपयोग करके बताता है जो वास्तव में फिलिप्पी में एक रोमन कॉलोनी, फिलिप्पी में सैन्य गतिविधि और फिलिप्पी में एथलेटिक गतिविधि के लिए जाना जाता है।

वह कुछ ऐसा याद दिलाता है जो दोनों में समान है। वह रोम की जेल में है। और वे रोमन कॉलोनी में हैं।

वे यह सब जानते हैं। इसलिए, अब वह इसका इस्तेमाल अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए कर सकते हैं। वह वास्तव में दिखाते हैं कि सुसमाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने को किस तरह आगे बढ़ने के रूप में देखा जाना चाहिए।

मैं आगे बढ़ता हूँ, उन्होंने कहा। सुसमाचार जीवन उद्देश्य-संचालित है। अब, रिक वॉरेन के पास मत जाओ।

दूसरे शब्दों में, यह विचार कि ईसाई धर्म इतना ढीला है कि ईसाई धर्म के भीतर हमारी कोई सीमा नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को बदलते रहते हैं। और वास्तव में, कभी-कभी यह धारणा होती है कि दुनिया जिस तरह से चलती है, उसे हमारे ईसाई मूल्यों को बदलना चाहिए। ऐसे ईसाई हैं जो अपने बुलावे के लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं जानते।

इसलिए, जो कुछ भी आता है, वह ईसाई मूल्यों या सद्गुणों को दूषित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पॉल कहते हैं, नहीं, ईसाई कार्य उद्देश्य-संचालित है। इसका एक लक्ष्य है।

इसलिए, पॉल कहता है, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ। वास्तव में, मैं आपको यह कल्पना देता हूँ। इस आदमी के बारे में सोचिए जो लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है।

एथलेटिक्स के बारे में सोचिए। क्या विश्व कप यहीं खड़ा है? और यह आदमी कहता है कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ।

लेकिन यह कोई आसान यात्रा नहीं है। लेकिन हम कोई गलती न करें। एक लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है।

लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है। और लक्ष्य का पीछा करने वालों को अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। पॉल कहते हैं कि मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ।

और फिर एथलेटिक पैरेंट्स में उन्होंने कहा, मैं यह सब अनुशासन के साथ करता हूँ ताकि मुझे पुरस्कार मिल सके। दोस्तों, मैंने वहाँ एक ट्रॉफी रखी है। और हो सकता है कि आपके शेल्फ पर कोई ट्रॉफी हो जो आपने पाँचवीं या छठी कक्षा में खेलते समय किसी छोटी लीग में खेली हो।

मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पुरस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पुरस्कार की बात कर रहा हूँ जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह के साथ रहें।

पॉल कहते हैं कि मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आगे बढ़ने और संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ।

मैं मसीह को उसके दुख में भी जानने के लिए तैयार हूँ, अगर यही ज़रूरी है ताकि मैं अंत में उसके साथ रह सकूँ। वाह।

वाह। श्लोक 15 और 16 मुझे हमेशा चुनौती देते रहते हैं। पॉल मानसिकता के विचार पर वापस आते हैं।

हमें एक स्वर्गीय मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें। यदि आप जानते हैं कि आपके पिताजी ने यात्रा की थी, जब आप एक छोटी लड़की या छोटा लड़का थे और आप जानते हैं कि आपके पिताजी जो शहर से बाहर यात्रा पर गए थे, वे आपसे अपने सभी काम अच्छी तरह से करने की उम्मीद कर रहे थे और उनकी शर्त यह थी कि यदि आप अपने सभी काम ठीक से करेंगे, तो वे आपको इस यात्रा पर आपके सपनों का उपहार खरीद कर देंगे और वे आकर उसे दे देंगे।

जब पिताजी घर से बाहर होंगे तो आप अपने कामों के प्रति क्या रवैया अपनाएँगे? क्या आप कहेंगे, अच्छा, वैसे, यह बहुत बोझिल है? मैं यह नहीं करना चाहता। शायद मैं यह कर लूँ।

शायद मैं ऐसा नहीं करूँगा। या शायद यह मेरे लिए बहुत कठिन और जटिल है। या फिर आप कहेंगे, हर सुबह जब मैं उठता हूँ, तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं अपना समय लगाऊँ?

मैं अपना काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माँ भी इसकी पुष्टि कर सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई-बहन इस बात की पुष्टि करें कि मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा सपनों का तोहफा आने वाला है।

आपसे कुछ ऐसी अपेक्षा की जा रही है जो आपके लिए मूल्यवान है। और वह अपेक्षा स्वाभाविक रूप से आपको वह करने के लिए प्रेरणा देती है जो आपको करने की आवश्यकता है। पॉल कहते हैं कि अंत में प्राप्त करने के लिए एक कीमत है, और बस उस कीमत को स्वर्ग में एक स्वर्गीय मानसिकता के साथ रखना, उस अपेक्षा को रखना ईश्वर के साथ चलने में एक प्रेरणा के रूप में काम करना चाहिए।

हाल ही तक, मैंने अपना आधा समय पादरी के रूप में और पढ़ाने में बिताया है। आधा समय। मुझे कहना चाहिए, जब मैं आधा समय कहता हूं, तो इसका मतलब दो पूर्ण समय होता है।

अपने काम का पादरी पक्ष निभाते हुए मैं अक्सर बीमार लोगों से मिलने और उनके लिए प्रार्थना करने, उनके जीवन के अंतिम दिनों में किसी के साथ रहने के लिए अस्पताल जाता हूँ। मैं हमेशा इस बात पर आश्चर्यचकित होता हूँ कि क्या होता है, खासकर जब लोग मृत्यु के करीब पहुँच जाते हैं, और भगवान और चिकित्सा अधिकारी उनकी मदद करते हैं, और वे ठीक हो जाते हैं। जीवन के बारे में उनका नज़रिया बदल जाता है।

परमेश्वर की बातों के बारे में उनकी धारणा अलग है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें आप कठोर हृदय वाले कह सकते हैं, लेकिन वे नरम हृदय वाले बन गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मसीह के साथ चलने में लगभग गुनगुने थे, लेकिन मसीह के साथ चलने में गंभीर हो गए।

इस बारे में बात करते हुए कि वे कितना जानते हैं कि जीवन केवल उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो यहाँ हैं। मसीह के सच्चे जीवन के सार को समझने के लिए उन्हें मृत्यु के करीब आना होगा। पॉल कहते हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।

वास्तव में, इसी समय, आप उस स्वर्गीय मानसिकता को विकसित कर सकते हैं और उसे अपने अंदर प्रेरित कर सकते हैं, यह समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वास्तव में, हम इस धरती पर अजनबी हैं। यह हमारा घर नहीं है। और फिर भी, हम दुनिया से भागने के लिए पलायनवादी रवैया नहीं अपना सकते।

पिछले व्याख्यान में, मैंने आपको याद दिलाया था कि उन्होंने चर्च को दुनिया में चमकने और दुनिया में बदलाव लाने की चुनौती दी थी। लेकिन वह उन्हें ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए बुला रहे हैं जो उन्हें प्रेरणा, जोश और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे नहीं पता कि आप कैसे समझते हैं कि पॉल यहाँ क्या कर रहा है।

लेकिन मैं आपको तीन मुख्य बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि पौलुस क्या टालना चाहता है। वह लोगों में उसकी आध्यात्मिकता के बारे में होने वाली कुछ हद तक ग़लतफ़हमी से बचना चाहता है। वह आध्यात्मिक पूर्णता तक नहीं पहुँचा है।

उन्हें यह जानने की ज़रूरत है। यह तथ्य कि उसने कंडोम से जुड़ी सभी बकवास को त्याग दिया है और पूरी तीव्रता से मसीह का अनुसरण किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आ गया है। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है।

वह यह भी चाहता है कि उन्हें पता चले कि आध्यात्मिक पूर्णता एक सतत प्रयास है। वह आगे बढ़ रहा है। वह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।

अरे, वह उस जगह तक पैदल नहीं जा रहा है। वह आगे बढ़ रहा है। शायद पाँच साल पहले, मैंने यह शब्द सीखा था, आगे बढ़ते रहना।

मैं हमेशा उत्साहित हो जाता हूँ जब मुझे एक या दो अंग्रेजी शब्द मिल जाते हैं जो मुझे ठीक वही समझाने में मदद करते हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह दबाव बना रहा है। यह एक लड़ाई है।

यह आसान नहीं है। वह इसे संभव बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि उन्हें पता चले कि यह यात्रा बहुत कठिन है।

यह उतना ही तीव्र है जितना कि अग्रिम पंक्ति में तैनात एक सैन्य व्यक्ति, ग्रीक भाषा का प्रयोग करता है, या प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले एथलीटों जितना तीव्र। क्या आपने कभी किसी तरह की एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लिया है? खैर, मैं फुटबॉल में शामिल था, और मुझे आपको बताना होगा, मुझे अच्छी तरह से हारना सीखने में कई साल लग गए। मैं हारने वाला अच्छा खिलाड़ी नहीं था।

शायद इससे आपको मैदान पर मेरी प्रतिस्पर्धा की भावना के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं चाहता हूं कि हम जीतें। और मुझे यह समझने की कोशिश करने के लिए परिपक्व होना पड़ा कि कभी-कभी, मैं जिन लोगों के साथ खेल रहा हूं वे वास्तव में मेरे दोस्त हैं।

इसलिए, कभी-कभी कुछ समय के लिए हारना ठीक है। लेकिन पॉल यहाँ प्रस्ताव के हिस्से के रूप में हारना बिल्कुल भी सुझाव नहीं दे रहे हैं। मुद्दा यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा और प्रेरणा जो किसी लड़ाई में जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या एक एथलीट जो ताज जीतना चाहता है, कड़ी मेहनत करना चाहता है, जीतने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता है, वह एक तरह का रवैया अपनाना चाहिए।

काश मैं आपको बता पाता कि एक एथलीट के तौर पर मैच शुरू करना और यह जानना आसान है कि आप मैच जीत गए हैं। नहीं। एथलेटिक नियम हमेशा ऐसे होते हैं कि जिस टीम से आप खेलने जा रहे हैं, वह आपकी टीम के अनुकूल होने की संभावना है, और इसलिए आप 100% निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं कि क्या होगा।

सांख्यिकी कभी-कभी आपके पक्ष में काम करती है, लेकिन खेल में सांख्यिकी अक्सर गलत साबित होती है। प्रयास, काम, अनुशासन और ध्यान सभी खेल में आते हैं, और पॉल कहते हैं कि ईसाई यात्रा को इसी तरह से माना जाना चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि पॉल, अध्याय 3 की चर्चा को समाप्त करने की कोशिश में, श्लोक 17 से कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है।

भाइयों, मेरी नकल करने में शामिल हो जाओ। वह लिखेगा, और उन लोगों पर नज़र रखो जो तुम्हारे द्वारा हमारे सामने रखे गए उदाहरणों के अनुसार चलते हैं। वाह, यह बहुत घमंडी लगता है, है न? मेरी नकल करने में शामिल हो जाओ। क्योंकि बहुत से लोग जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है और अब तुम्हें बताता हूँ, यहाँ तक कि आँसू बहाते हुए, क्रूस के शत्रुओं की तरह चलते हैं।

उनका अंत विनाश है। उनका परमेश्वर उनका पेट है, और उनका गौरव उनकी लज्जा में है, और उनका मन सांसारिक चीजों पर लगा हुआ है। लेकिन श्लोक 20 पर ध्यान दें, और मैं बाद में उस श्लोक पर वापस आऊंगा।

लेकिन हमारी नागरिकता, भले ही आप फिलिप्पी में हों और आपको लगता है कि आपके पास दोहरी राष्ट्रीयता है और आपके पास गर्व करने के लिए सब कुछ है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। मन की स्थिति के साथ, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, और वहाँ से, हम एक उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे दीन शरीर को अपने महिमामय शरीर के समान रूपांतरित करेगा , उस शक्ति से जो उसे सभी चीजों को अपने अधीन करने में सक्षम बनाती है।

वाह! पौलुस का अनुकरण करो। पौलुस पद 17 में कहता है, मेरा अनुकरण करो, मानो पद चार से जो करने का वह प्रयास कर रहा है, वह पर्याप्त नहीं है।

मानो वह जो कह रहा है, मैं यह था, मैं यह था, मैं यह पैदा हुआ था, मैं वह सब था, वह पर्याप्त नहीं है। अब, वह खुद सहित प्रमुख लोगों का उदाहरण देकर अपनी बयानबाजी की रणनीति को सामने रख रहा है, प्रकट कर रहा है और प्रकट कर रहा है। और अब वह कहता है, अगर आपको वह बात समझ में नहीं आई जिसके बारे में मैं मसीह के साथ बात करता हूँ, अगर आपको तीमुथियुस और इपफ्रदीतुस का उदाहरण भ्रमित कर रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था जब मैंने आपको अपनी खुद की पृष्ठभूमि और अपने स्वयं के प्रयास और अनुशासन के बारे में बताया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे सीखिए।

लेकिन यहीं रुकें और इसके बारे में सोचें। आज आपको ईसाई कार्य में कितने नेता मिलेंगे जो रुककर कहेंगे, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो? वास्तव में, मैंने जिन लोगों को पाया है, वे शायद कुछ ऐसा ही कहेंगे। मैं मसीह नहीं हूँ।

मसीह की ओर देखो, और मेरी ओर मत देखो क्योंकि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं केवल एक पापी हूँ जिसे अनुग्रह द्वारा बचाया गया है। यह सच है कि ईसाई जीवन एक संघर्ष है।

लेकिन, परमेश्वर के साथ उस चुनौतीपूर्ण कार्य में, पौलुस कह रहा है, एक नेता के रूप में, श्रृंखला में एक प्रेरित के रूप में, वह दृढ़ निश्चय के साथ, एक ऐसे लोगों का उल्लेख कर सकता है, जो बुरे काम करने वाले नहीं हैं, एक ऐसे लोग जिन्हें वह भाई और बहन कहेगा। इसी तरह वह पद 17 की शुरुआत करता है। भाइयों और बहनों।

वह उन्हें भाई-बहन कहकर पुकारता था और कहता था, अरे भाई-बहनों, अपने बड़े भाई-बहनों से सीखो और दूसरों से सीखो जिन्होंने परमेश्वर की नज़र में सही काम किया है। उनमें से बहुत से, जैसा कि वह लिखता है, मैंने तुम्हें बताया है और मैं तुम्हें आँसू बहाते हुए भी बताऊँगा, मसीह के क्रूस के शत्रुओं के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

आपको उसके अलावा अन्य अच्छे उदाहरणों का अनुकरण करना चाहिए। क्रूस के शत्रुओं का नहीं। क्योंकि क्रूस के शत्रुओं का वर्णन इसी प्रकार किया गया है।

वे क्रूस के दुश्मन हैं। उनके पास परमेश्वर की चीज़ों को अच्छी तरह से काम करते देखने का कोई स्पष्ट इरादा या इच्छा नहीं है। पॉल चिंतित है कि, एक चर्च के रूप में, लोग इस बारे में भ्रमित न हों।

अगर वे इस बारे में भ्रमित हो जाते हैं, तो वे विचलित हो जाएंगे और ऐसा करेंगे, जो वास्तव में, एक तरह से, मसीह के काम को बाधित करना है। हाँ, क्या किसी को दुश्मन कहा जाता है? क्या ईसाइयों को किसी को दुश्मन कहना चाहिए? पॉल कहते हैं कि यह पॉल के लिए दुश्मन नहीं है। वे मसीह के दुश्मन हैं।

और श्लोक 20 को देखिए। लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। और नागरिकता के बारे में, मैं यहाँ इस विद्वान का क्या कहना है, यह पढ़ूँगा।

एफएफ ब्रूस रोमन उपनिवेश के नागरिक होने के नाते , उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मातृ नगर के हितों को बढ़ावा दें और उसकी गरिमा बनाए रखें, इसलिए सांसारिक वातावरण में स्वर्ग के नागरिकों को अपनी मातृभूमि के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और अपनी नागरिकता के योग्य जीवन जीना चाहिए। पॉल कहते हैं कि अगर हम नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप नागरिकता के इस विषय में इतनी रुचि रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सच्ची नागरिकता कहां है। मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कैसे पॉल नागरिकता की राजनीतिक भाषा का उपयोग इस तथ्य को अपील करने के लिए करता है कि ये लोग फिलिप्पी में रहते हैं ताकि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जा सके।

दूसरे शब्दों में, उनका गर्व का भाव, सब कुछ एक तरफ रख दिया गया है। मैं ऐसी जगहों पर रहा हूँ जहाँ अगर आप एक अमेरिकी नागरिक हैं, तो आप एक चैंपियन हैं। एक बड़ी बात जो आम तौर पर अमेरिकियों को पता भी नहीं होती है, वह यह है कि आप बिना वीज़ा के अमेरिकी पासपोर्ट के साथ कितने देशों में जा सकते हैं।

और उनमें से बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि इनमें से कुछ देशों में वीज़ा पाने के लिए क्या करना पड़ता है। कभी-कभी, आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और लाइन में लगना पड़ता है, तभी आपको 8 बजे दूतावास में प्रवेश करने का मौका मिलता है। इसलिए, नागरिकता एक गौरव है।

इनमें से कुछ जगहों पर, अमेरिकी नागरिक या ब्रिटिश नागरिक होने पर आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप कनाडा के नागरिक हैं, तो भी यह सबसे अच्छा है क्योंकि कनाडा को युद्ध पसंद नहीं है, और उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन भी नहीं हैं। आपको इन सभी जगहों पर जाने का मौका मिलता है, और इसलिए यह गर्व की एक बड़ी भावना बन जाती है।

तो, एक अमेरिकी नागरिक, एक कनाडाई नागरिक, या एक ब्रिटिश नागरिक की कल्पना करें, और एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ आपको अपनी नागरिकता पर गर्व की सबसे बड़ी भावना हो। और एक चर्च की सेटिंग में आपको एक प्रमुख ईसाई नेता से एक पत्र मिलता है और कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कुटिल है और सभी प्रकार की बुराई से भरी हुई है। हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ईसाई कैसे रहते हैं और हमें आज्ञाकारिता में एक स्वर्गीय मानसिकता के साथ ऊपर की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम मुकुट प्राप्त कर सकें।

लेकिन आइए हम ऐसा करें: अपनी नागरिकता को खत्म कर दें, अपने गर्व के सबसे बड़े स्रोत को कम आंकें, और यह मानसिकता विकसित करें कि हमारी सच्ची नागरिकता स्वर्ग में है। अगर आप एक अमेरिकी नागरिक होते तो आपको कैसा लगता? कनाडाई नागरिक या ब्रिटिश नागरिक? क्या आपको ऐसा लगेगा कि पॉल आपकी पहचान की सच्ची भावना को छीनने की कोशिश कर रहा है? यही वह यहाँ फिलिप्पियों के साथ कर रहा है। आपकी सच्ची नागरिकता, आपके गर्व का सबसे बड़ा स्रोत, आपकी रोमन नागरिकता नहीं है।

आप स्वर्ग के नागरिक हैं, और नागरिकता के साथ दायित्व भी जुड़े हैं। प्रत्येक नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व वास्तव में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, पूरे गौरव और सम्मान के साथ जीना और अपने देश के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करना है। पॉल कहते हैं कि स्वर्ग में नागरिकों को भी इसके अनुरूप जीना चाहिए।

मसीह में भाई-बहनों के रूप में हमारी नागरिकता, न केवल आपकी नागरिकता, हमारी नागरिकता है, और हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, और वहाँ से हम एक उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पॉल के लिए, यह स्पष्ट है।

मसीह फिर से आ रहे हैं। वे स्वर्ग से आ रहे हैं, और वे अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। यहीं हमारी पहचान का सच्चा भाव है और यहीं हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए।

इसलिए जैसे-जैसे हम यहाँ जीवन जीते हैं, हम पाप की इस अंधेरी दुनिया में तीर्थयात्रियों की तरह जीवन जीते हैं। आजकल, स्वर्ग और मसीह के आने के बारे में बातें अजीब लगती हैं, जैसे कि, एक बेवकूफी भरी अवधारणा जिस पर केवल भोले-भाले लोग ही विश्वास करते हैं। वैसे, पॉल के लिए, पॉल एक भोला-भाला व्यक्ति नहीं था, और पॉल एक अशिक्षित व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन पॉल के लिए, यह वास्तविक था।

यह सच है कि मसीह आ रहे हैं। यह सच है कि मसीह स्वर्ग से आ रहे हैं, और इसलिए इसी आधार पर स्वर्ग के नागरिकों को उस मानसिकता और अनुरूप दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। इस बात पर, वह उन्हें क्रूस के शत्रुओं का पीछा करने से बचने के लिए कहता है।

क्रूस के शत्रुओं का विनाश निश्चित है। क्रूस के शत्रुओं का परमेश्वर उनका पेट या उनका पेट है। मेरा मतलब है, पौलुस ने इस शब्द का यहाँ-वहाँ कई बार इस्तेमाल किया है।

हम विद्वान यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या कहना चाह रहा है। क्या वह यह कहना चाह रहा है कि ये लोग खाने की मेज पर भोजन रखने के लिए सब कुछ करेंगे? दूसरे शब्दों में, क्या वे खाने की मेज पर भोजन रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा, उससे समझौता करेंगे? या यह है कि उन्हें बस खाना पसंद है? यह किस तरह की अभिव्यक्ति है? मेरा मतलब है, आप इसे कई तरीकों से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि उनका ईश्वर बड़ा ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर जिस पर हमने विश्वास किया है और जिस तक हम यीशु मसीह के माध्यम से पहुँच सकते हैं। नहीं! उनका ईश्वर उनका पेट है।

वे अपने पेट की पूजा करते हैं। उन्हें अपना खाना पसंद है। शायद वे अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए समझौता करते हैं।

शायद वे बाइबिल के उस वृत्तांत की तरह हैं जो हमारे पास है जब कोई व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स के मेनू पर बिग मैक के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उनका भगवान उनका पेट है। क्रॉस के दुश्मन।

लेकिन क्या यह आज के पश्चिमी विश्व में सच नहीं है , क्योंकि मैं अभी भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गर्मियों के महीनों के दौरान मंत्रालय करने की कोशिश में अपना जीवन बिता रहा हूं, क्या यह सच नहीं है कि हमारे पश्चिमी विश्व में लोग लगभग, लगभग मसीह को सूली पर चढ़ा देंगे, वास्तव में बेशर्मी से मसीह की निंदा करेंगे ताकि वे दोस्तों को बनाए रख सकें और लोगों को उन्हें कुछ मान्यता, स्वीकृति या कुछ ऐसा देने में सक्षम बना सकें जो उन्हें गुजारा करने में मदद करेगा? हमारे पश्चिमी विश्व में कितना आसान है, जैसा कि मेरे एक अरब मित्र ने कहा, सबसे बुरे रूप में ईसाई धर्म क्या है? जब हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार हर दिन मसीह की खातिर अपनी जान गंवा रहे हैं, केवल यह देखने के लिए कि मसीह का उनके लिए कोई मतलब नहीं है जिस संदर्भ में आप काम करते हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक सच्ची चुनौती है। क्रूस के शत्रुओं के लिए, उनका परमेश्वर उनका पेट है, और आज भी हमारे पास क्रूस के शत्रु हैं।

वे यहूदा इस्करियोती की तरह चंद पैसों के लिए यीशु को धोखा देंगे। क्रूस के शत्रु: यहाँ मेरे रुकने के लिए क्षमा करें। क्रूस के शत्रु अपनी शर्म में अपनी महिमा करते हैं।

उनकी शर्मिंदगी में उनकी महिमा का मतलब है कि क्या शर्मनाक है; उन्हें उस संदर्भ में किसी भी तरह की शर्मिंदगी का एहसास नहीं है जहाँ सम्मान और शर्म बड़ी चीजें हैं, जहाँ आप जो करते हैं वह शर्म के लायक है वह इतना बड़ा मुद्दा और कलंक है। वे शर्मनाक बात को सम्मान के बैज के रूप में बात करते हैं। और वे सार्वजनिक क्षेत्र में बात करेंगे; वे सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वे जो कर रहे हैं वह सम्मानजनक है, जबकि वास्तव में यह निंदनीय है।

क्या आप कभी किसी नशेड़ी से मिले हैं जो नशे में है? मैं एक से मिला हूँ और शायद कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा लोगों से। उन्हें लगता है कि वे दुनिया के चैंपियन हैं और आम तौर पर, वे इस तरह बात करते हैं जैसे कि वे दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं। वे आपको यह समझाना पसंद करते हैं कि वे दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। वे बस उसी में शामिल हैं जो शर्मनाक है, जो शर्मनाक है, और मेरा मतलब है कि वे अपने जीवन को सिर्फ़ संतुष्टि के साथ नहीं जी सकते, सिवाय इसके कि वे खुद को नष्ट करने के लिए अपने सिस्टम में ड्रग्स ले लें।

क्या आपने कभी किसी नाइट क्लब में जाकर लोगों को ऐसे कपड़े पहने और शर्मनाक तरीके से व्यवहार करते देखा है, और फिर भी उन्हें लगता है कि यह सब अच्छा है? अपनी शर्म में चमकते हुए। क्रॉस के दुश्मनों को शर्म का कोई एहसास नहीं है।

क्या आपने कभी ईसाइयों को ईसाई मूल्यों के बारे में बात करते और कभी-कभी बुराइयों के बारे में बात करते सुना है जैसे कि वे गुण हों? ऐसी बातें जिनके बारे में बात करना शर्मनाक होना चाहिए। क्या आपने आजकल आधुनिक चर्चों में सभी तरह के मुद्दों पर बहस करते और इसे अब कोई मुद्दा न मानते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हुए देखा है? क्या यह कोई नई बात नहीं है?

यह तब भी था, और अब भी है। क्रूस के शत्रुओं की मानसिकता के मामले में एक अलग विशेषता है। उनकी मानसिकता सांसारिक चीज़ों पर आधारित है।

उनकी मानसिकता सांसारिक चीजों पर है। सांसारिक चीजों में दुनिया के दूसरे लोगों को प्रभावित करना, वह दर्जा और चीजें हासिल करना शामिल हो सकता है जिन्हें दुनिया मूल्यवान मानती है, और मान्यता के कुछ मानकों को पूरा करने की कोशिश करना जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, जिसे पॉल बकवास कहता है। उनकी मानसिकता सांसारिक चीजों पर है।

लेकिन जो लोग मसीह में हैं और क्रूस के दुश्मन नहीं हैं, वे मसीह को जानने के लिए सभी चीजों को नुकसान के रूप में गिनने में सक्षम हैं। इसी ढांचे में पौलुस अपनी अपील करेगा। आयत 20 से 21 को देखते हुए, यह सब करते हुए याद रखें कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं और मसीह में अपनी आशा को बनाए रखें।

मैं आपको तीन बातें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, जिनका संकेत पौलुस ने दिया है, क्योंकि इन मसीहियों के परिणाम वही होंगे जो वह सिखा रहा है। एक, मसीह आ रहा है। और मसीह का आना हिसाब-किताब का दिन होगा।

और वह बस यही उम्मीद करता है कि चर्च में कोई कमी नहीं होगी। और इससे उसे बहुत खुशी होगी। पॉल यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि इन दीन शरीरों में जो जीवन जीया जाता है, जो क्रूस के शत्रुओं के बीच प्रदर्शित होता है, वह इच्छित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा।

और तीसरा, फिलिप्पियों 2:15 को याद करते हुए, मसीह की तरह, पॉल यह उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि विनम्रता और आज्ञाकारिता अंत में मसीह के साथ एक उच्च पद की ओर ले जाएगी। वाह! यदि वे यह सब समझ लेते हैं, तो उनके लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पॉल अध्याय 4 की आयत 1 को कैसे प्रस्तुत करने जा रहा है। यह इसी के आधार पर है, और याद रखें, आपकी बाइबल में, यदि आप अपने बाइबल विभाजन को ध्यान से देखें, तो कुछ अनुवादक आयत 1 को अध्याय 3 के अंत के साथ विभाजित करते हैं, और कुछ अध्याय 4 की शुरुआत से एक पूरी आयत के रूप में शुरू करते हैं। इसलिए मैं यह उजागर करने की कोशिश करूँगा कि यदि आप इसे आयत 1 के साथ पढ़ेंगे तो यह कैसे पढ़ा जाएगा। इसलिए पॉल कहेगा, अब तक उसने जो कुछ भी कहा है, उसके आधार पर, इसलिए, मेरे भाइयों, वह फिर से उसी भाषा का उपयोग करता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसकी लालसा करता हूँ, मेरा आनंद और मेरा मुकुट प्रभु में दृढ़ है, मेरे प्रिय। बहुत रोमांटिक लगता है, है ना? पॉल यहाँ लगभग किसी तरह की रोमांटिक भाषा का उपयोग कर रहा है।

लेकिन मैं इसे आपके लिए जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसे अध्याय 3 के अंत या अध्याय 4 की शुरुआत के साथ अध्याय के अंत के रूप में पढ़ते हैं, तो यह आयत पिछली चर्चा से एक निष्कर्ष के रूप में काम करेगी। इस आयत में, पॉल चर्च के साथ उनके रिश्ते को रेखांकित करता है।

वे प्यारे भाई हैं। वे वे लोग हैं जिनके लिए पौलुस तरसता था, और वह उन्हें अपना प्रिय कहता है। यदि आप एक युवा व्यक्ति हैं, तो मैं आपको सावधान करता हूँ।

चर्च में काम करने वाली किसी युवती को पत्र लिखकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। आजकल, अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन पौलुस चर्च के प्रति अपनी गहरी भावना, एहसास, प्यार और स्नेह को बिना किसी संकोच के व्यक्त कर रहा है।

वह अपनी कृतज्ञता की प्रबल भावना भी व्यक्त करना चाहता था। वह चाहता है कि चर्च को पता चले कि वे ही उसकी खुशी और उसका मुकुट हैं। वाह! यहाँ मुकुट कुछ ऐसा है जो उसने हासिल किया है।

इसके लिए खेद है। हमें यकीन नहीं है, और इस बारे में हमें जो कुछ भी कहना है वह अटकलें हैं। क्या उसका आनंद और मुकुट अब का उल्लेख कर रहा है , उसका आनंद और मुकुट मसीह के दिन का होगा या वे दोनों वहाँ होंगे।

अगर आप मुझे मौका दें, तो मैं दोनों ही बातें कहूंगा। मुझे दोनों ही बातें पसंद हैं। क्योंकि मुझे यह बात समझ में आएगी कि पॉल कह रहा है कि जैसे वह उन्हें देखता है, वे वास्तव में उसकी खुशी हैं।

उनकी उपस्थिति उसे खुशी से भर देती है। वे उसके मुकुट हैं क्योंकि वह उन्हें अपने सामने देख सकता है, और एक दिन, वे उसकी खुशी को पूरा करेंगे और वास्तव में उसे अंतिम पुरस्कार प्राप्त करने में मदद करेंगे। सभी लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे।

लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि यह वर्तमान से संबंधित है, कुछ लोग कहेंगे कि यह भविष्य से संबंधित है, हममें से कुछ लोग शायद दोनों से संबंधित कहेंगे। फिर पौलुस यहाँ एक सख्त चेतावनी देता है कि उन्हें अब तक जो कुछ भी कहा है, उसे किस तरह से थामे रखना चाहिए। उन्हें दृढ़ रहना चाहिए।

उन्हें दृढ़ रहना चाहिए। और उन्हें यह प्रभु में करना चाहिए। प्रभु में।

वाह। तो, अब तक फिलिप्पियों में, हमने अध्याय 2 से लेकर अध्याय 3 तक जो कुछ भी कवर किया है और हम इन विशेष व्याख्यानों में कैसे आए हैं, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे पॉल मसीह के साथ चलने में इस कट्टरपंथी आज्ञाकारिता का आह्वान करता है और फिर उदाहरण स्थापित करना शुरू करता है। जैसे ही वह इपफ्रदीतुस के साथ इन व्याख्यानों में उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करता है और दिखाता है कि वह सभी चीजों को बकवास मानता है, अगर आपको याद हो।

फिर हमने उसकी एथलेटिक कल्पना से शुरुआत की, कि इन सभी चीजों को कैसे खेलना चाहिए, और एक स्वर्गीय मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि आप पॉल के साथ इस चर्चा से क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पॉल चर्च में एकता में रुचि रखता है, और वह आज्ञाकारिता के मार्ग में रुचि रखता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनम्रता है। वह चर्च को सतर्क रहने के लिए कहता है।

वह उनसे यहूदी धर्म के चर्च में आने की संभावना के बारे में जागरूक होने के लिए कहता है। फिर वह उन्हें इस स्वर्गीय मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता और आचरण के साथ-साथ उनके अस्तित्व को परमेश्वर के लोगों को प्रतिबिंबित करने वाले तरीके के बारे में चुनौती देता है। अध्याय 4, श्लोक 1, जब वह इसलिए से शुरू करता है, तो उसका मुख्य उपदेश दृढ़ रहना है।

जब पौलुस अपने व्याख्यानों में दृढ़ रहने के लिए कहता है, तो वह पहले ही कहीं न कहीं भटक जाने की संभावना की ओर इशारा कर चुका होता है। किसी न किसी तरह की शिक्षा, व्यवहार या किसी ऐसी चीज के आगे झुकने की संभावना होती है जो आपको परमेश्वर के रुख के विपरीत ले जाएगी। चाहे वह क्रूस के शत्रुओं का संदर्भ हो या समाज के दबावों का, दृढ़ रहें।

मुझे उम्मीद है कि आप इस आह्वान पर ध्यान देंगे, इस विशेष व्याख्यान में पॉल के अंतिम आह्वान पर, दृढ़ रहने के लिए। जिस तरह की दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, उसमें मसीह के कारण दृढ़ रहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम केवल एक स्वर्गीय मानसिकता विकसित करते हैं और ईश्वर से हमारी मदद करने के लिए अनुग्रह मांगते हैं, तो हम उस जगह खड़े हो पाएंगे जहाँ ईश्वर चाहता है कि हम रहें।

हम ऐसा जीवन जिएंगे जो उसे महिमा दे। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि एक दिन हम मसीह के साथ होंगे , और हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारे प्रयास और हमारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे आशा है कि आप न केवल व्याख्यानों का पालन कर रहे हैं बल्कि आप मसीह के साथ अपने चलने के बारे में भी सोच रहे हैं।

क्योंकि मैं यही करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तुम्हें भाई कहूँगा।

मैं तुम्हें मसीह में बहन कहता हूँ। हार मत मानो। चलो दृढ़ रहो।

और साथ मिलकर हम इसे पूरा करेंगे। हमारे बाइबिल अध्ययन व्याख्यान में फिर से शामिल होने के लिए धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हमारे अध्ययन के दौरान, आप मसीह के साथ अपने चलने में बढ़ रहे हैं।

और आप ईसाई धर्म नामक इस धर्म और बाइबल नामक इन शास्त्रों के बारे में अधिक जानने के लिए सीखना और सीखना नहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। वास्तव में आपका धन्यवाद।

यह डॉ. डैन डार्को द्वारा जेल पत्रों पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह सत्र 15 है, मसीह में गर्व करना, फिलिप्पियों 3:7-4:1।