**डॉ. डैनियल के. डार्को, जेल पत्र, सत्र 25,
एकता के लिए मध्यस्थता, इफिसियन 3**© 2024 डैन डार्को और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डैन डार्को जेल पत्रों पर अपनी व्याख्यान श्रृंखला में हैं। यह सत्र 25 है, एकता के लिए मध्यस्थता, इफिसियों 3।

जेल पत्रों पर हमारी बाइबिल अध्ययन व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले कुछ व्याख्यानों में, हम इफिसियों पर विचार कर रहे थे।

इफिसियों को देखते हुए, हमने परिचय को देखा और जिसे मैं सांस रोककर प्रार्थना कहता हूँ, उस पर चर्चा की। और फिर, हमने कुछ भागों पर चर्चा की जो पौलुस ने चर्च के लिए प्रार्थना में व्यक्त की और चाहा। अध्याय 2 में, हमने कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की, और यदि आपको वह बातचीत याद है, तो मैंने आपको उस अध्याय में कुछ चीजों से परिचित कराया था।

मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उद्धार कैसे हुआ और हमें मसीह-पूर्व अवस्था की याद कैसे दिलाई जाती है। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि मसीह-पूर्व अतीत में, व्यक्ति वास्तव में इस संसार की वासनाओं, हवा की शक्ति के राजकुमार और शरीर के अधीन होता है। परिणामस्वरूप, जो व्यक्ति मसीही नहीं है, वह अपने स्वभाव से ही क्रोध का पात्र बन जाता है ।

जब कोई सोच रहा था कि पॉल कहने जा रहा है, इसलिए व्यक्ति सख्त न्याय, कठोर न्याय, ईश्वर से किसी प्रकार के न्याय का हकदार है, तो वह अध्याय 2 की आयत 4 में यह दिखाने के लिए आता है कि कैसे ईश्वर, जो दया में समृद्ध है, उस अवस्था में मानव प्राणियों तक प्रेम और अनुग्रह के साथ पहुंचता है। फिर वह एक गहन कथन करेगा जो कई सैद्धांतिक कथनों का हिस्सा होगा, कि यह अनुग्रह से है कि हम विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं। अनुग्रह द्वारा उद्धार की प्रकृति को स्थापित करने के बाद, वह नहीं चाहता था कि उसके श्रोता वास्तव में यह सोचें कि उद्धार केवल मेरे और ईश्वर के बारे में है।

उन्होंने उद्धार के समाजशास्त्रीय भाग पर जोर दिया और उन्हें दिखाया कि उनके उद्धार का उनके समुदाय की भावना पर क्या प्रभाव होना चाहिए। उन्होंने कुछ यहूदी रूढ़िवादिताएँ दिखाईं जो आम तौर पर गैर-यहूदियों को दी जाती हैं, और उन्होंने गैर-यहूदियों को वास्तविकता में याद दिलाया कि उनके अतीत का वर्णन कैसे किया जाएगा। फिर उन्होंने यह दिखाने के लिए आगे बढ़े कि कैसे, मसीह में, यहूदी और गैर-यहूदी दोनों एक हो गए हैं।

यदि आपको व्याख्यान का वह भाग याद है, तो मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कैसे, उस एकता में, जो लोग इस्राएल की नागरिकता से अलग-थलग थे, वे अब परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। साथ मिलकर, वे सभी एक निवास स्थान का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ परमेश्वर स्वयं उनके बीच निवास करना उचित समझेगा। अध्याय 3 में, हमने विशेष रूप से उस रहस्य के बारे में कुछ बातें कवर करना शुरू किया जो सदियों से छिपा हुआ था और अब ज्ञात है।

पौलुस ने इस विशेषाधिकार को रेखांकित किया कि उसे एक होना है, एक कैरियर होना है, एक एजेंट होना है जो वास्तव में लोगों को परमेश्वर के इस रहस्य के बारे में प्रशासन और दिखाता है। रहस्य यह है कि यहूदी और गैर-यहूदी अब सह-उत्तराधिकारी और परमेश्वर के वादों में भागीदार हो सकते हैं। पौलुस, अभी भी एकता के इस विषय पर निर्माण करते हुए, रुका और फिर अध्याय 3 की आयत 14 में आगे बढ़ा और मध्यस्थता करना शुरू कर दिया या, इसे दूसरे तरीके से कहें तो, उसने अपना इरादा और वे क्षेत्र दिखाए जिन्हें वह चर्च के लिए मध्यस्थता करते समय कवर करता है ताकि वे जान सकें कि जब वह परमेश्वर के सामने आता है तो उनके लिए उसकी क्या इच्छाएँ हैं।

जब पॉल प्रार्थना लिखता है, तो उसका उद्देश्य प्रार्थना करने के अपने ज्ञान से मण्डली को प्रभावित करना नहीं होता। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसी सेवाओं में गया हूँ जहाँ लोग ईश्वर से बात करने के बजाय सेवा में उपस्थित लोगों के लिए प्रार्थनाएँ लिखते हैं। पॉल का यह उद्देश्य नहीं है।

वास्तव में, पॉल लोगों को प्रार्थना में परमेश्वर से संवाद करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देगा। और इसलिए अपने मध्यस्थता में, वह वास्तव में क्या कह रहा है, सबसे पहले, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं किसके लिए प्रार्थना करता हूँ और फिर कभी-कभी आशीर्वाद के रूप में उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, वास्तव में कहने के लिए, मैं अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं लिख रहा हूँ, कि ये चीजें आपकी स्थिति में जीवंत हो जाएँ। इस बिंदु से, मैं हमें वापस उस समीक्षा पर ले जाना चाहूँगा जहाँ हमने पिछले व्याख्यान को समाप्त किया था।

अध्याय 3 की आयत 14 से, पौलुस ने यह कहते हुए शुरुआत की, इस कारण से, मैं पिता के सामने अपने घुटनों को झुकाता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने भीतरी मन में अपनी आत्मा से सामर्थ्य पाकर बलवन्त होते जाओ, ताकि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में बसे, और तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर, सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाओ कि चौड़ाई, और लंबाई, और ऊँचाई, और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। जब हमने इस विशेष प्रार्थना से संबंधित पिछले व्याख्यान को समाप्त किया था, तो मैंने आपको विचार करने के लिए एक कल्पना के साथ छोड़ा था। मैंने आपको इस तथ्य के बारे में सोचने के लिए छोड़ा था कि पौलुस प्रार्थना करता है कि वह अनुदान दे, कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन से अनुदान दे, कि कलीसिया निष्क्रिय में मजबूत हो, और कि वे परमेश्वर की भरपूरी से भर जाएँ।

तो, चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं। अनुदान के लिए प्रार्थना पौलुस के लेखन में और यह प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर उन्हें अनुदान दे, वह वास्तव में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें अनुदान दे ताकि वे सामर्थ्य से मजबूत हो सकें। और यह, वह उन साधनों को रेखांकित करता है जिनके द्वारा उन्हें यह सामर्थ्य दी जा सकती है, आत्मा के माध्यम से।

वह क्षेत्र या स्थान जहाँ यह होना चाहिए, उनके आंतरिक हृदय में होना चाहिए। फिर से, मुझे यहाँ रुकना है और वास्तव में आपके दिमाग को ताज़ा करना है कि इस पत्र में हमने जिन चीज़ों को कवर किया है, उनमें से कुछ कैसे सामने आ रही हैं। पॉल लगातार कई आयामों को दिखा रहा है जो ईसाई जीवन में महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने अपने विश्वासियों को दिखाया है कि उनके उद्धार को व्यापक अर्थ में समझने की आवश्यकता है। एक आध्यात्मिक आयाम है जहाँ परमेश्वर उन्हें अंधकार की शक्तियों और उनके नियंत्रण से बाहर निकालता है। वह संज्ञानात्मक आयाम को छूता है और कभी-कभी प्रार्थना करता है कि वे जान सकें।

यदि वे कुछ बातें जानते, तो कुछ महान चीजें घटित होतीं। उन्होंने यह समझने के महत्व का उल्लेख किया है कि उनके जीवन का केंद्र, उनका हृदय, उनकी भावनाओं का स्थान, और कभी-कभी उनकी भावनाओं और नैतिक तर्क का केंद्र, उनका हृदय, उनके ईसाई जीवन को देखने के तरीके का अभिन्न अंग बन जाता है। दूसरे शब्दों में, ईसाई जीवन या ईसाई धर्म का अर्थ चर्च जाना और वापस घर लौटना नहीं है।

वास्तव में, ईसाई धर्म इससे कहीं बढ़कर है। यह इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म में व्यक्ति को ऐसी दयनीय स्थिति से निकाला जाता है जहाँ उसके जीवन के बहुत से पहलू नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। और ईश्वर व्यक्ति को बुरी शक्तियों के नियंत्रण से, बहुत बुरे तर्क और नैतिक विकल्पों से, ऐसे समुदाय से बचाता है जो उसे विनाश की ओर ले जा सकता है, और उसे एक नई मानसिकता में लाता है, एक ऐसी जगह जहाँ वह, ईश्वर, उनके जीवन के हर पहलू में काम करने के लिए एक आध्यात्मिक एजेंट के रूप में कार्य करता है, इतना कि उनका पूरा जीवन उस संबंध में प्रभावित होता है।

यहाँ, पौलुस प्रार्थना करता है कि वे शक्ति से मजबूत हो जाएँ। और यह शक्ति पवित्र आत्मा के माध्यम से आती है। और यहाँ पवित्र आत्मा का कार्य, इस पर ध्यान दें: यदि आप करिश्माई या पेंटेकोस्टल पृष्ठभूमि से आते हैं, तो यहाँ पवित्र आत्मा यह नहीं है कि आप बाहर निकलकर अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दें, या आप अपने पास मौजूद कुछ आध्यात्मिक उपहारों का दिखावा करें, या आप अन्य लोगों को बताएं कि उनके पास कौन से उपहार नहीं हैं जो आपके पास हैं जो उन्हें कमतर या कमतर बनाते हैं।

नहीं, उनकी प्रार्थना है कि, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें शक्ति से मजबूत किया जाए ताकि उनका आंतरिक व्यक्ति एक ऐसा स्थान बन जाए जहाँ शक्ति निवास करे। उनके पास वह लचीलापन और शक्ति होगी जो परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को प्रदान करता है ताकि उनका ईसाई जीवन उनके दिलों में किसी प्रकार के खोखलेपन से नहीं बल्कि शक्ति की भावना से भरा हो। अमेरिका में, मुझे एक विशेष अभिव्यक्ति पसंद है: वे इसे आंत की भावना कहते हैं।

यह लगभग वैसा ही है, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ। अब कल्पना करें कि ईश्वर की शक्ति आपके हृदय को भर रही है, आपको सुबह उठने और ईश्वर की महिमा के लिए जीवन का सामना करने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास की भावना दे रही है। पॉल प्रार्थना करता है, यह जानते हुए कि वे अपने आस-पास के धार्मिक संघर्ष के कारण, अपने आस-पास के नैतिक पतन के कारण, कठिन विकल्पों के कारण, और कभी-कभी समाज में कुछ हद तक अलगाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे मसीह का अनुसरण करने और बाकी दुनिया जो अच्छा कहती है, उसमें शामिल नहीं होने का चुनाव करते हैं।

पॉल ने कहा कि अगर यह कमज़ोरी का समय था, तो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें यह शक्ति प्रदान करे, और उसने इसे निष्क्रिय रूप में यह कहने के लिए रखा कि वे इसे स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं ताकि परमेश्वर उनमें यह कार्य करे। यह वह शक्ति नहीं है जिसे वे स्वयं अर्जित या प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह कि केवल परमेश्वर ही इसे करेगा, और इसीलिए आध्यात्मिक एजेंसी का परिचय महत्वपूर्ण हो जाता है, कि यह परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा के माध्यम से यह कर रहा है। इस बिंदु पर आंतरिक अस्तित्व में, बाहरी अभिव्यक्ति में नहीं।

जब वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें अनुदान दे, तो वह मसीह के वास के लिए प्रार्थना करता है, कि मसीह उनके बीच निवास करे, अपना निवास बनाए। वाह। वह प्रार्थना करता है कि मसीह विश्वास के द्वारा आपके हृदयों में वास करे, श्लोक 17।

फिर से, आंतरिक आयाम का निरीक्षण करें ताकि मसीह आपके हृदय में निवास कर सके। यदि हृदय नष्ट हो गया है या अंधकार से भरा हुआ है, तो वह मसीह का निवास नहीं हो सकता। और यदि मसीह कभी किसी के हृदय में निवास करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को मसीह को अंदर आने देने का चुनाव स्वयं ही करना होगा।

एक चीज़ जो हम खोजने जा रहे हैं, खास तौर पर अध्याय 4 से आगे, वह है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। मैंने अक्सर कहा है कि इफिसियों के अध्याय 1 से अध्याय 3 तक काफ़ी हद तक कैल्विनिस्ट धर्मशास्त्रीय ढाँचा लगता है। और बाइबिल साहित्य के समाज में, मैं इस तरह के विषय पर अपने सहकर्मियों को उकसाने के लिए जाना जाता हूँ।

फिर मैंने उन्हें दूसरी तरफ़ का बक्सा दिखाया। अध्याय 1 से 3 तक सब कुछ परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के काम के बारे में है। लेकिन यहाँ, इसमें व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी निहित है।

ताकि मसीह उनमें वास कर सके। ईश्वर उन्हें वह प्रेरणा दे जिसकी उन्हें आवश्यकता है ताकि वे स्वयं को खोल सकें, स्वयं को खोल सकें, और मसीह को अपने हृदय में वास करवा सकें। याद रखें, पहला है आंतरिक मनुष्य, यहाँ भी, उनके हृदय में।

हमें अंदर से काम करना चाहिए ताकि जब हम अध्याय 4 पर पहुँचें, जिसमें नैतिकता के बारे में बात की गई है, तो हम देख सकें कि बाहरी तौर पर चीजें कैसे काम करेंगी। आपके दिल में सच्चा विश्वास ही वह जगह है जहाँ मसीह निवास कर सकता है। वह यहाँ दो मुख्य भाषाओं का उपयोग करके प्रार्थना करता है जिनका मैंने इस पत्र श्रृंखला में उल्लेख किया था जब हम कुलुस्सियों को देख रहे थे।

एक वनस्पति या कृषि संबंधी भाषा है, और एक वास्तुकला संबंधी भाषा है। वे कृषि संबंधी भाषा में निहित हो सकते हैं। कल्पना का होना एक उपजाऊ जमीन होना है जिस पर कुछ बढ़ रहा है।

और क्योंकि यह उस उपजाऊ जमीन से बढ़ रहा है, जड़ें इतनी गहरी जा सकती हैं और चट्टानों या बाधाओं से बाधित हो सकती हैं। ताकि पेड़ या पौधे मिट्टी की प्रकृति और इसे कृषि उद्देश्यों के लिए कैसे जोता और तैयार किया गया है, के कारण अपनी अधिकतम क्षमता तक बढ़ सकें। पॉल ने कहा, जैसा कि वह प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें जड़ें जमाने की अनुमति दे और वह प्रेम मैट्रिक्स, मंच, वह स्थान होगा जहां वे बड़े होंगे।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम सभी प्रेम की भावना में बढ़ रहे हैं? लगभग हर समय। क्या हम दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों पर संदेह करेंगे? क्या हम एक-दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार करेंगे? आइए सकारात्मक बात करें। क्या हम एक-दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे? क्या हम यह जानेंगे कि जब दूसरा व्यक्ति हमें सुधारने की कोशिश करता है, तो उसके दिल में हमारा और हमारे समुदाय का हित सबसे ज़्यादा होता है? क्या हम सिर्फ़ यह दिखाने के लिए आत्म-औचित्य और आत्म-धार्मिकता में लिप्त होंगे कि हम ख़ास हैं? अगर वे प्रेम में निहित हैं, तो वहीं, मसीह के शरीर में एकता की नींव रखी जाएगी।

वास्तुकला की भाषा का उपयोग करते हुए, वह घर बनाने के संदर्भ में नींव की कल्पना का उपयोग करता है और कैसे एक ठोस नींव संरचना की अखंडता को निर्धारित करती है। यहाँ, वह कहता है कि वे खुद को उस स्थान पर पा सकते हैं जहाँ वे इतने दृढ़ता से स्थापित हैं कि जैसे-जैसे वे मसीह के साथ अपने चलने में बढ़ते हैं, कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। तूफान की उस छवि को याद रखें क्योंकि हम अध्याय चार में इस पर वापस आएंगे।

बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ उन्हें हिला नहीं पाएगी। अगर आप भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि एक ठोस नींव बहुत फ़र्क डालती है। अगर आप तीसरी दुनिया के कुछ देशों में रहते हैं जहाँ वे मिट्टी से घर बनाते हैं और कभी-कभी बहुत कम या बिना नींव के, तो आपने यह भी देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा को बस कुछ घंटे और चलते हुए देखना कितना भयानक होता है और नींव कमज़ोर होने के कारण सचमुच घरों को बहा ले जाता है।

पॉल ने कहा कि यह इस समूह की कहानी नहीं हो सकती है और हो सकता है कि वे प्रेम में निहित और स्थापित हों। यह कृषि और वास्तुकला रूपक सभी उसके इरादे और उन चीजों को दिखाने के लिए हैं जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह विश्वास के समुदाय के रूप में उनके लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना अनुरोध पर वापस आते हुए, वह प्रार्थना करता है कि वे मजबूत हो जाएं।

उन्होंने जो पहले ही कहा था, उससे आगे बढ़ते हुए, वे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें चौड़ाई, लंबाई और गहराई को सामूहिक रूप से समझने के लिए मजबूत बनाया जाए और उन्हें ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए मजबूत बनाया जाए जो ज्ञान से परे है। इसलिए, उन्होंने इन सभी के बारे में बात की है, उन्हें जिस ताकत की ज़रूरत है, और वास्तुकला और वनस्पति विज्ञान की भाषा का उपयोग करते हुए, लेकिन यहाँ वे आते हैं और कहते हैं कि अब वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें यह समझने के लिए मजबूत बनाया जाए कि किस चीज़ की चौड़ाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊँचाई और गहराई कितनी है। यहीं से एक मुद्दा सामने आता है।

जैसा कि आप इस तथ्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि ग्रीक में, उस अभिव्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, और इसलिए जब अनुवादक काम कर रहे हैं और कहते हैं कि यह प्रेम को संदर्भित कर सकता है, तो वे संयोजन के अंत के बाद खंड के दूसरे भाग से प्रेम को चुन रहे हैं। और इसलिए जो सवाल उभरता है वह यह है। पॉल किस चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई के बारे में बात कर रहा है? मैं बाद में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, लेकिन मुझे उस हिस्से पर वापस आना चाहिए जहां वह ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए कहता है जो ज्ञान से परे है।

दूसरे शब्दों में, यदि आप प्रेम में जड़ जमाए हुए हैं और वास्तव में स्थापित हैं, तो अब वह यह भी प्रार्थना करता है कि आप उस प्रेम को जान सकें जो आपको मिला है। क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ हमारे पास है उसका केवल एक हिस्सा ही दे सकते हैं? हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। और यदि हमें प्रेम नहीं मिला है, तो हम प्रेम कैसे दे सकते हैं? इफिसियों के पहले अध्याय से ही पौलुस इस बात को लेकर चिंतित है कि ज्ञान की कमी कहाँ है, चाहे वह निकट उद्धार के बारे में ज्ञान हो, परमेश्वर की शक्ति के बारे में ज्ञान हो, या यहाँ परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्ञान हो।

चर्च ऐसे जीवन जीएगा जो औसत दर्जे का होगा, उस स्तर तक नहीं जिसकी परमेश्वर उनसे अपेक्षा करता है या जो परमेश्वर उन्हें देने में सक्षम है, और अधिकतम क्षमता तक नहीं क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या उपलब्ध है। और यहाँ वह प्रार्थना करता है कि उन्हें बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जानने के लिए मजबूत किया जाए ताकि परमेश्वर के प्रेम की भावना हो। ग्रीको-रोमन पुरातनता में प्रेम जुनून का एक गुण है।

यह एक ऐसा गुण है जो स्नेह दर्शाता है। इसलिए कभी-कभी यह समझाना मुश्किल होता है कि प्यार क्या है। यह एक ऐसी भावना है जो लोगों द्वारा साझा की जाती है।

जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं, और कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, तो आप बता सकते हैं कि आप अभी क्या अनुभव कर रहे हैं? आप शब्दों में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए जो कुछ भी चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अपनी क्षमता में कम पड़ सकते हैं। जब प्यार अच्छी तरह से काम कर रहा हो, और इसे स्वीकार किया जाता है। हमें सुरक्षा की भावना मिलती है।

हमें खुशी का एहसास होता है। असहमति में भी हम हंस सकते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा का एहसास होता है कि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। यहां हम कुछ भी नहीं खो रहे हैं।

हम बस एक समुदाय में प्रेम की भावना में साझा कर रहे हैं और फल-फूल रहे हैं। इसीलिए पॉल ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें जानने की क्षमता प्रदान करे। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को समझना कठिन है।

परमेश्वर के प्रेम की महानता को समझना कठिन है। अध्याय 2 में, जब वह परमेश्वर के प्रेम की महानता के बारे में बात करता है, तो वह कहता है कि प्रेम सभी ज्ञान से बढ़कर है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास इतनी हार्ड ड्राइव नहीं है कि हम इस प्रेम के सभी पहलुओं को संग्रहीत कर सकें जिन्हें जाना जा सकता है।

यह इतना विशाल है। यह इतना गहरा है। यह इतना अद्भुत है।

कभी-कभी, ऐसा लगता है कि हमें बस उस प्रेम की एक झलक ही मिली है। हम ऐसे चलते हैं जैसे हम अनाथ हैं, जिनका कोई पिता नहीं है जो हमारी बहुत परवाह करता हो। हम ऐसे चलते हैं जैसे हम ऐसे लोग हैं जो एक द्वीप पर फंसे हुए हैं, अकेलेपन में चल रहे हैं, अकेलेपन में जी रहे हैं।

हम वास्तव में, वास्तव में, ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत, बहुत प्यार किया जाता है, जिनके पिता हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं, और जो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि जब वे नहीं जानते हैं तो उनके लिए वह क्या कर रहे हैं। मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो रहे थे। मैं एक ऐसा पिता था जो कहता था, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी रात में सोए।

मुझे रात में बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यह स्वीकार करना चाहूँ, तो मैं काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। इसलिए, मुझे काम करने के लिए घंटों की ज़रूरत होती है, और मैं कहता हूँ, तुम सो जाओ, और मैं रात में बच्चों की देखभाल करूँगा।

मेरे बच्चों को यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रात में उनके लिए क्या कर रहा हूँ। वे नहीं जानते कि मैं उनके खाने को सही जगह पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वे नहीं जानते, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि रात में जब मैं आऊँगा और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा डायपर लगाऊँगा और अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें रखूँगा तो वे जाग जाएँगे।

उन्हें बस इतना ही पता होना चाहिए कि जब वे भूखे होंगे, तो उन्हें खाना मिलेगा। बच्चे को बस यही पता होना चाहिए था। यह हमेशा वह आवाज़ थी जिसे मेरी दोनों बेटियाँ हमेशा इस्तेमाल करती थीं जैसे कि वे एक-दूसरे से सलाह ले रही हों।

एक पिता के तौर पर मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उन्हें बड़ा होते देखता हूँ और यह कहानी उनके साथ साझा करता हूँ। वे अपने पालने से उठ जाते थे और वे माँ को जगाना नहीं चाहते थे। और इसलिए, मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ।

मुझे आश्चर्य है, उन्हें यह किसने सिखाया? पापा। पापा। पापा।

उन्हें बस इतना ही जानना था। पॉल ने कहा कि अगर चर्च को हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का पता चल जाए। भारीपन, अकेलेपन का एहसास और यह एहसास कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, सब गायब हो जाएगा।

परमेश्वर का प्रेम जो ज्ञान से बढ़कर है, वह यही प्रार्थना करता है कि वे जानें। और इस प्रार्थना के अंतिम भाग में, पौलुस उनके लिए प्रार्थना करेगा कि वे परिपूर्ण हो जाएँ। लेकिन उससे पहले, आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें कि चार आयामों का उद्देश्य क्या है? चौड़ाई, लंबाई, ऊँचाई और गहराई।

क्योंकि मैंने अभी-अभी आपकी याददाश्त खराब कर दी है, यह बताकर कि कोई वस्तु नहीं है क्योंकि आप इसे प्यार से याद करते हैं। खैर, एक दृष्टिकोण कहता है कि यह ईश्वर की शक्ति को संदर्भित करता है। चौड़ाई, लंबाई, ऊँचाई और गहराई ईश्वर की शक्ति के आयामों को संदर्भित करती है जो चर्च के लिए उपलब्ध है।

जो लोग इस दृष्टिकोण को रखते हैं, वे कुछ जादुई परीक्षणों और जादुई पैटर्न का उल्लेख करते हैं जिसमें कभी-कभी उन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए शक्तियों का आह्वान किया जाता है। और इसलिए, वे कहेंगे, यह वास्तव में ईश्वर की शक्ति की विशालता की अभिव्यक्ति है। इसलिए, यदि हम इसका अंग्रेजी बाइबिल में अनुवाद कर रहे हैं, तो हमें इसे केवल यह कहने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वे जान सकें कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई क्या है और प्रेम प्रदान करने का प्रयास न करें क्योंकि ग्रीक में प्रेम नहीं है।

क्योंकि वास्तव में जो पृष्ठभूमि में होना चाहिए वह है ईश्वर की शक्ति को जानना। खैर, ग्रीक में इस विशेष पंक्ति के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं की कमी भी कारण है कि इस विशेष दृष्टिकोण को वास्तव में हमें गंभीर प्रश्नों में लाना चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर की शक्ति दांव पर है, तो यह जानना कि पॉल इफिसियों में कैसे लिखता है और तर्क करता है, यह जाना जाता, जो प्रदान किया गया होता।

लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस विशेष दृष्टिकोण को विश्वसनीय नहीं मानता। प्रत्यक्ष उद्देश्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, ईश्वर की शक्ति इफिसियों में कोई मुद्दा नहीं है, और पौलुस उन्हें यह बताने से नहीं डरेगा कि ईश्वर की शक्ति किस बारे में होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि चौड़ाई, लंबाई, ऊँचाई और गहराई उद्धार के रहस्य को दर्शाती है।

क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्या आपके किसी बाइबल अनुवाद ने वास्तव में आपको ऐसा कुछ बताया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको लगभग बता सकता हूँ, जब आप अपनी बाइबल अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो नहीं। वे ऐसा नहीं लाते।

ओह, लेकिन विद्वानों में, यह एक गर्म चर्चा है। आप टिप्पणियों में इसके बारे में केवल दो पृष्ठ नहीं देखेंगे। कभी-कभी इस विशेष बातचीत के लिए दस पृष्ठ तक समर्पित होते हैं।

लेकिन इस पैराग्राफ में ऐसा कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। इसलिए यह सोचने वाली बात है। विद्वान इस पर खोज कर रहे हैं।

लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में अधिक से अधिक विद्वान कहते हैं कि यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। फिर भी, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति का संदर्भ एक संभावना है। कुछ लोग कहते हैं, और बहुत से विद्वान सोचते हैं, कि संदर्भ ईश्वर की बहुमुखी बुद्धि का होना चाहिए।

इसलिए जब पौलुस लिखता है कि चौड़ाई, लंबाई, ऊँचाई और गहराई क्या है, तो वह वास्तव में परमेश्वर की विविध बुद्धि की विशालता और व्यापक प्रकृति का उल्लेख कर रहा है। फिर से, कोई सीधा संदर्भ नहीं है। और हम नहीं जानते कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, सिवाय इसके कि इस विशेष पद से पहले के पद रहस्य और रहस्य की महानता और रहस्य के बारे में जानने के बारे में बात कर रहे हैं।

और इसलिए, आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और फिर भी, कुछ हद तक, कोई अभी भी यह सवाल उठा सकता है कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर की बुद्धि के संदर्भ में इसके बारे में सोच सकते हैं, यह देखते हुए कि पौलुस ने ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बहुत ही तात्कालिक संदर्भ में, यहाँ तक कि वाक्य के दूसरे भाग में भी क्या कहा है। अधिक से अधिक विद्वान मसीह के अतुलनीय प्रेम का उल्लेख करने वाली वस्तु प्रदान करने की ओर झुके हैं।

यही कारण है कि जब आप अपनी अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं, जैसा कि मैं ESV से पढ़ रहा हूँ, तो आप वास्तव में श्लोक 18 में कुछ इस तरह पढ़ेंगे। सभी इंद्रियों के साथ समझने की शक्ति हो सकती है कि चौड़ाई और लंबाई और ऊँचाई और गहराई क्या है। वास्तव में , ESV प्रेम प्रदान नहीं करता है, जो अच्छा है।

और फिर दूसरा भाग, यह इसे प्रदान करता है, और मसीह के प्रेम को जानना जो ज्ञान से परे है। इसलिए, कुछ अनुवादों में, जब वे इस तरह जाते हैं, तो वे प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊँचाई और गहराई, परमेश्वर के प्रेम की आपूर्ति करते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि वे मानते हैं कि वे इस अंश के तत्काल संदर्भ से मसीह के प्रेम को समझ सकते हैं।

लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस पर कई दृष्टिकोण हैं क्योंकि ग्रीक के शब्दों में, वस्तु की आपूर्ति नहीं की गई है। इसलिए, यदि आप अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद उठाते हैं, और वे कहते हैं कि ये सभी चार आयाम रहस्य, ज्ञान, ईश्वर की शक्ति को संदर्भित करते हैं, तो इसके बारे में परेशान न हों। बस इतना जान लें कि एक सतत संवाद है।

आप कुछ अंग्रेजी अनुवाद भी देख सकते हैं जैसे कि ESV जिसे मैंने अभी देखा, जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया गया है, और फिर भी जिन अनुवादों से मैंने इस अंश का कुछ हिस्सा याद किया है, उनमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेम है। आप जानते हैं, कभी-कभी विद्वान होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमारे लिए शो को खराब कर देता है। जब आपको अपनी पसंदीदा कविता मिलती है, तो आप आते हैं और कुछ ऐसा खोजते हैं जो शो को खराब कर देता है।

आप नहीं जानते कि इसे कैसे भुलाया जाए। अच्छी खबर यह है। हम यहाँ जो भी आयाम लेते हैं, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है।

ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर का रहस्य। अधिक संभावना है कि मैं यहाँ बातचीत में प्रेम को मुख्य बात मानूँगा। लेकिन अगर ईश्वर के प्रेम की यह विशालता ही दृष्टि में है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इफिसुस और उसके आस-पास का कोई विश्वासी इस पत्र को पढ़कर कहे, क्या मेरे पास ऐसा कोई कारण है कि मैं खुद को प्यार न किए जाने का अनुभव करूँ? फिर भी हममें से कितने लोग, जिनके पास अपनी निजी लाइब्रेरी में दस बाइबलें हैं और जो इस आयत को कई अनुवादों में पढ़ सकते हैं, फिर भी खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ हमें प्यार महसूस नहीं होता?

हम अकेलापन महसूस करते हैं। अगर हम यह समझ लें, तो हम अकेले भी हो सकते हैं और अकेले नहीं भी। ये दो अलग-अलग बातें हैं।

हम अकेले यह जानते हुए रह सकते हैं कि हमसे बहुत, बहुत प्यार किया जाता है, और हम अंदर से संतोष, खुशी और शांति से भरे हुए हैं। यही पौलुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना है कि ये बातें उनके लिए वास्तविक बन जाएँ।

और उस प्रार्थना का अंतिम भाग यह प्रार्थना है कि वे परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाएँ। परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाना एक जटिल अभिव्यक्ति है, और हम वास्तव में इसकी प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यह स्पष्ट है कि पौलुस यहाँ मण्डली के लिए जो कुछ होने के लिए कह रहा है, वह उनके लिए अच्छा होगा।

और यदि वे इसे समझ लेते हैं क्योंकि सभी अभिव्यक्तियाँ उनके लिए एक सामूहिक निर्देश के रूप में बहुवचन में रखी गई हैं, यदि वे इसे सर्वज्ञ हैं, यदि वे सभी इसे स्वीकार कर रहे हैं, यदि वे सभी इस तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, तो समुदाय पूरी तरह से विश्वास के समुदाय के रूप में चर्च का निर्माण करने के लिए तैयार है जहाँ ईश्वर का प्रेम मौजूद है, जहाँ ईश्वर की शक्ति आंतरिक मनुष्य में काम कर रही है। जब लोग इस हद तक भर जाते हैं कि वे ईश्वर की पूर्णता से भर जाते हैं, तो उनकी वाणी, उनकी बातचीत और उनका व्यवहार दर्शाता है कि ईश्वर कौन है। और इसलिए उनका आपसी संपर्क कलह और विवाद वाला नहीं होता बल्कि प्रशंसा और प्रेम वाला होता है, यहाँ तक कि जहाँ असहमति और निराशा आती है।

पॉल यहाँ कुछ ढूँढ़ रहा है। लिखित रूप में ये सारी बातें कहने के बाद, वह खुद को रोक नहीं सका और उसने जो कुछ कहा वह हमारी ईसाई परंपरा में महत्वपूर्ण स्तुति-गीतों में से एक बन गया है। और इसलिए, वह पद 20 में लिख सका, अब, अब, जो सक्षम है, ध्यान दें कि वह अक्षम या असमर्थ नहीं है, वह हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति के अनुसार, जितना हम माँगते हैं या सोचते हैं, उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है।

कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी-दर-पीढ़ी, युगानुयुग होती रहे। कृपया अपने बाइबल में दिए गए पाठ को ध्यान से देखें। शब्दों को देखें और अगर वे आपके बाइबल में हैं, तो उन्हें रेखांकित करें।

सक्षम। वह सक्षम है। आप पूछें या सोचें शब्द को रेखांकित कर सकते हैं।

वह हमारी माँग या सोच से कहीं ज़्यादा करने में सक्षम है। और फिर, अगर आपके पास कोई रंग है, तो आप उसे पीले रंग से चिह्नित कर सकते हैं, काम करने वाली शक्ति के अनुसार, कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भीतर। हमारे भीतर काम करने वाली शक्ति के अनुसार।

कलीसिया में और मसीह यीशु में युगानुयुग उसकी महिमा होती रहे। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। इस स्तुतिगान में, हम देखते हैं कि पौलुस वास्तव में यह इंगित कर रहा है कि परमेश्वर समर्थ है। वह सीमित नहीं है।

मैंने अक्सर कहा है कि हमारे भाई-बहन, जो बिना किसी गलती के शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके साथ कभी-कभी ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे असमर्थ हैं, और समाज उन पर प्रतिबंध और धारणाएँ लगाता है और उन्हें इस तरह परिभाषित करता है जैसे कि वे मनुष्य से कम हैं। भगवान के लिए, वे अधिक करने में सक्षम हैं। और यह उस संदर्भ में है कि जब आप भगवान की क्षमता के बारे में सोचते हैं, तो आप जानते हैं कि वह अपनी रचना में अपना काम करने में सक्षम है।

चाहे शारीरिक चुनौतियाँ हों, जातीयता, नस्ल, ऊँचाई, उम्र या कोई भी आकार, परमेश्वर वह सब करने में सक्षम है जो हम माँग सकते हैं। सोचें कि आप कितना माँग सकते हैं। आप जानते हैं, एक चर्च सत्र में, मैंने श्रोताओं से एक कागज़ की शीट खींचने और शिक्षण सत्र में इस अंश के बारे में बात करने के लिए कहा।

और मैंने कहा, अब जो भी पूछना है, लिखो। एक महिला ने कहा, सिर्फ़ एक पेज पर? और मैंने कहा, ओह, क्या एक पेज काफी नहीं है? ओह हाँ, क्योंकि पता चला कि उसे पहले से ही यह एहसास था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वह पूछना चाहती है।

हालांकि उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह उन्हें कहां रखेगी, लेकिन वह एक विवाहित महिला है, चाहे उसका पति इस बात से खुश हो कि वे सारी चीजें घर आ गई हैं या नहीं।

लेकिन पॉल का कहना है कि हम जो भी माँग सकते हैं, परमेश्वर उसे करने में सक्षम है। वह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा करने में सक्षम है। अपनी कल्पना के बारे में सोचें।

किशोरों से मत पूछिए। क्योंकि उनके पास सभी तरह की स्पोर्ट्स कारें और इस तरह की सभी चीजें होंगी, जो उन्हें लगता है, वे किसी नई चीज की कल्पना करना चाहते हैं जो मौजूद है। लेकिन पॉल कहते हैं, जितना आप सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा समझें कि परमेश्वर सक्षम है।

और वह ऐसा करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वह कह रहा है कि परमेश्वर बस आप पर यह सब थोप देगा। वह इस स्तुतिगान में परमेश्वर की योग्यता और सामर्थ्य को व्यक्त कर रहा है कि वह क्या करना चाहता है और मनुष्य की सीमाएँ और कैसे हम परमेश्वर की शक्ति की महानता, उसकी बुद्धि की विशालता, उसके भण्डार की समृद्धि को समझ नहीं सकते हैं जिसे वह अपने लोगों को उपलब्ध कराने में सक्षम है।

उसके लिए, जो सामर्थ्य से वह सब करने में सक्षम है जो हम मांग सकते हैं उससे कहीं अधिक है। हमारे अंदर काम करने वाली महान शक्ति के अनुसार। क्या आपने हमारे बारे में सोचा है? क्या आपने इस तथ्य के बारे में सोचा है कि परमेश्वर आप में ऐसा करने में सक्षम है? कि वह उसमें, उसमें, उनमें, उस स्थान पर ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा है।

लेकिन वह आप में ऐसा करने में सक्षम है। प्रार्थना के आरंभिक भाग में, मैंने आपका ध्यान दो मुख्य बातों की ओर आकर्षित करने में बहुत सावधानी बरती। आंतरिक व्यक्ति और आंतरिक हृदय।

वह कहता है कि परमेश्वर आप में काम करने वाली अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा करने में सक्षम है। क्या आप परमेश्वर की शक्ति को आप में काम करते हुए समझते हैं? पौलुस ने पहले इफिसियों में कहा था कि यह वह शक्ति है जो उन लोगों में जान डाल सकती है जो अपराधों और पापों में आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं और उन्हें उठने और स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए पुनरुत्थित मसीह के साथ खड़े होने का अनुग्रह और शक्ति दे सकती है। यह वह शक्ति है जो आप में काम कर रही है।

क्या आप इसे समझते हैं? एक ईसाई होने के नाते, ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट हैं जिसे परमेश्वर कभी भी, जहाँ चाहे, उठा लेता है और इस्तेमाल करता है। बल्कि वह वास्तव में आता है, आपको सुसज्जित करता है, आपको जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है, वह करता है जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, और आपको उसकी महिमा के लिए जीवन की पूर्णता जीने में सक्षम बनाता है। किसी व्यक्तिवादी मानसिकता के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ कि वह समुदाय के सभी सदस्यों और उससे परे का परमेश्वर है।

वह सृष्टि का परमेश्वर है। और उसने हमें अच्छे काम करने के लिए पहले से ही तैयार कर रखा है, इफिसियों 2:10, समय से पहले। वह यह काम करने में सक्षम है, अगर हम अपने भीतर काम कर रही उसकी शक्ति को सक्रिय करें और समझें।

और मुझे प्रशंसा का अंतिम शिलालेख पसंद है। उस महान परमेश्वर की, कलीसिया में महिमा हो। महिमा शब्द का अनुवाद सम्मान हो सकता है।

उसे चर्च में और मसीह यीशु में सभी सम्मान मिलना चाहिए। न केवल आज, न केवल कल, न केवल एशिया माइनर की पहली सदी में बल्कि हमेशा-हमेशा के लिए। मुझे यह पसंद है।

मेरे बच्चे कभी-कभी मुझ पर हंसते हैं जब मैं ग्रीक में ग्रीक शब्द ईस , टोन, आयन, टोन और इओना का इस्तेमाल करता हूँ। हमेशा के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करें। इस युग से लेकर आने वाले युग तक।

पौलुस ने चर्च को यह समझने के लिए पूरी तरह से तैयार किया है कि परमेश्वर की शक्ति शरीर में एकता लाने के लिए काम कर रही है। वे यह भी समझते हैं कि चर्च में इस एकता को वास्तव में स्पष्ट और वास्तविक बनाने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो, आइए अध्याय चार पर चलते हैं।

और आइए देखें कि पौलुस इस संबंध में अध्याय चार की शुरुआत कैसे करने जा रहा है। याद रखें, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं: एकजुट होकर हम निर्माण करते हैं। अध्याय चार में, पौलुस शुरू करेगा और कहेगा, इसलिए मैं, प्रभु का कैदी, तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम उस बुलावे के योग्य तरीके से चलो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है।

पूरी विनम्रता और सौम्यता के साथ, धैर्य के साथ, प्रेम से एक दूसरे को सहते हुए, शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए उत्सुक। इसी तरह आप अध्याय एक की शुरुआत करते हैं। आप शुरू करते हैं और बस दिखाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ के लिए बुलाया गया है।

उन्हें उस बुलावे पर खरा उतरना चाहिए। और वैसे, उन्हें एकता के लिए बुलाया गया है। और अगर आप अध्याय चार की उन तीन आयतों को देखें, तो यह जानना दिलचस्प होगा कि पौलुस चर्च से एकता को बढ़ावा देने के लिए जीने के लिए नहीं कह रहा है।

नहीं। वह कह रहा है कि एकता पहले से ही है। अगर कुछ है, तो उनका जीवन परमेश्वर द्वारा बनाई गई एकता को बिगाड़ रहा है।

इसलिए, उन्हें उस एकता को बनाए रखने या बनाए रखने के लिए सब कुछ करना चाहिए। क्या आपको अध्याय दो में याद है? उसने यहूदियों और अन्यजातियों को एक बना दिया है। अध्याय दो, श्लोक 19, वे परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं।

अध्याय तीन, परमेश्वर का रहस्य, यह है कि यहूदी और अन्यजाति अब परमेश्वर के वादे के भागीदार हैं। वे शरीर के सदस्य हैं। वह एकता पहले से ही मौजूद है।

यह एक ऐसी एकता है जो स्वाभाविक मानी जाती है। यह लगभग ऐसा ही है जैसे यह कहा जा रहा हो। आप भाई-बहन हैं।

आपसे उम्मीद की जाती है कि आप साथ मिलकर काम करें। इसलिए, साथ मिलकर काम करें। आप जानते हैं, मैंने हमेशा सोचा था कि भाई-बहनों के बीच चाहे जो भी हो, जब वे लड़ते हैं, तो वे एक साथ आ जाते हैं।

अमेरिका नहीं आया , मुझे एहसास हुआ कि भाई-बहन लड़ सकते हैं और वास्तव में उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं होता। पॉल कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर मैं अफ्रीका में अपने पालन-पोषण से भाई-बहनों के संदर्भ में इसके बारे में सोचता हूं, तो हमारे बीच हमेशा यह कहावत रही है कि खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसलिए, हम लड़ सकते हैं।

हमारे बीच तीखी बहस हो सकती है। या फिर हमें बैठकर इसे सुलझाना होगा। और अगर हम इसे सुलझा नहीं पाते हैं और शहर में कोई अंतिम संस्कार होता है, जिसमें पारंपरिक रूप से हम सभी को अंतिम संस्कार में शामिल होना होता है, तो इसे सुलझाना सबसे पहले होना चाहिए, खासकर अगर मृतक उस विवाद का हिस्सा हो।

शव को दफनाने से पहले, खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। कल्पना कीजिए कि पौलुस इस अवधारणा को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें शांति के लिए बुलाया गया है।

यह आपका डीएनए है। आपको एकता में रहने के लिए कहा गया है। इसे बनाए रखें।

लेकिन मैं आपको श्लोक 1 से 16 तक इस वाक्य की संरचना से परिचित कराता हूँ, जो शायद कुछ ऐसा होगा जिसे हम अगले व्याख्यान में और अधिक विस्तार से समझेंगे। बस यहाँ इसके कुछ अंश देखें। इन श्लोकों में, विशेष रूप से श्लोक 1 से 6 तक, पॉल अध्याय 3 से संक्रमण करता है, जो प्रकृति में अधिक धार्मिक मुद्दों से निपटता है, 1 से 3, और श्लोक 1 से 16 तक सामान्य चेतावनी पर आगे बढ़ता है।

क्षमा करें, श्लोक 1 से 6. और जब वह 1 से 3 में एकता के विषय का परिचय देता है, तो ऐसा लगता है कि वह खुद को रोक नहीं सका। इसलिए, वह कुछ सामान्य चेतावनी देता है और कहता है, लेकिन एकता पर ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। श्लोक 7 से 16 में, वह उस एकता के लिए एक बहुत मजबूत धार्मिक आधार प्रदान करता है जिसके बारे में वह पत्र में इस समय बात कर रहा है।

आइए जल्दी से पद 1 को देखें। पद 1 में, मैं, इसलिए, प्रभु का कैदी, तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम उस बुलाहट के योग्य तरीके से चलो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति की बुलाहट है जो बुलाहट के लिए जेल में रहा है।

अब, देखिए कि पॉल यहाँ क्या कर रहा है। आप अपने निजी समय में इसे बहुत आसानी से अनदेखा कर देते हैं। आपको शायद एहसास न हो कि जब वह कहता है, मैं, पॉल, एक कैदी हूँ।

वह पत्र की शुरुआत यहाँ से नहीं कर रहा है। वह उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बाँध रहा है , दोस्तों। और वह कह रहा है, दोस्तों, सुनो।

मैं जेल में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बुलावे के अनुसार जी रहा हूँ। इसलिए, अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उस बुलावे के अनुसार जीएँ जिसके लिए आपको बुलाया गया है। यह एक ऐसा बुलावा है जो एक योग्य चाल चलने का आह्वान करता है।

यह एक महान आह्वान है, और इसने नैतिक व्यवहार और सामुदायिक बातचीत के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित की हैं। आजकल, हम कई चर्चों में यह धारणा पाते हैं कि ईसाई धर्म नैतिक रूप से तटस्थ हो सकता है। यह कभी भी प्रारंभिक चर्च का आदर्श नहीं रहा है।

ईसाई धर्म ने परिभाषित मूल्य, मानदंड और नैतिकता निर्धारित की है। ये ऐसी चीजें हैं जो समुदाय के सदस्यों को परिभाषित करती हैं कि वे ईश्वर के बच्चे के रूप में कौन हैं और उनके पास स्पष्ट नियम हैं कि वे अपने जीवन को नैतिक रूप से कैसे जिएं। और पॉल अध्याय 4 में इनमें से कुछ को खोलेगा और आगे बढ़कर पुस्तक के अंत तक ऐसा करेगा।

उन्हें किसी काम के लिए बुलाया गया है, और उन्हें ऐसे जीना चाहिए जैसे वे परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य हैं। मसीह यीशु के अनुयायी कहलाने के योग्य हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह एक ऐसा आह्वान है जो कुछ दायित्व के साथ आता है।

यह नई पहचान, एकता और समुदाय के लिए एक आह्वान है। उन्होंने इसे इस तरह से कहा। जिस बुलावे के लिए आपको बुलाया गया है, उसके योग्य तरीके से चलना, पूरी विनम्रता और सौम्यता और शांति के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आना, शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए उत्सुक होना।

पद 2 से 3 में इस एकता को बनाए रखने का तरीका यह है। नम्रता और सौम्यता के साथ। धैर्य के साथ।

एक दूसरे को प्रेम से सहने और आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए उत्सुक होने के द्वारा । यदि आप उस प्याले में सब कुछ डाल सकते हैं, यदि आप उसका पालन कर सकते हैं और चर्च में इसे वास्तविक बना सकते हैं, तो आत्मा की एकता स्पष्ट होगी और चर्च में उच्चतम स्तर तक सक्रिय होगी।

यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस एकता को बनाए रखने के साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बस आपका ध्यान फिर से कुछ मुख्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो आप जानना चाहते हैं कि पौलुस इन शब्दों का उपयोग कैसे करता है।

उदाहरण के लिए, विनम्रता शब्द। विनम्रता शब्द वास्तव में शास्त्रीय ग्रीक में एक नकारात्मक शब्द हुआ करता था। इसमें दीनता या नीच भावना का भाव है, जिसके कारण लोग नीच लोगों का भी मज़ाक उड़ाते हैं, क्योंकि यह एक संस्कृति है कि अगर आपको अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें कहने के लिए किसी तरह का आत्म-प्रशंसा दिखाना पड़ता है, तो यह अमेरिकी और ब्रिटिश लोगों के बारे में मज़ाक है।

और उनसे अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। और ब्रिटिशों का रवैया यह है कि अगर मैं अपने बारे में कुछ अच्छी बातें कहूँ, तो वे कहेंगे कि मुझे गर्व है। तो, ब्रिटिश कहते हैं, मेरा नाम मि. सेंट सॉल है, और मैं इंग्लैंड से हूँ।

आप शायद यह जानना चाहेंगे कि मुझे फुटबॉल पसंद है, जिसका असल में मतलब सॉकर था, और उसने इसे वहीं छोड़ दिया। और फिर वह चला गया। अमेरिकी आता है।

कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम श्री सेंट साउल है। मैंने इस स्कूल से पढ़ाई पूरी की है।

मैं उस जगह गया था। मैं इस जगह गया था। असल में, मैं यहीं काम करता हूँ।

मैं हर साल लाखों डॉलर कमाता हूँ , और मैं यह सब करता हूँ। बड़े सांस्कृतिक अंतर हैं। मैं आपको बताऊँगा कि ये संस्कृतियाँ आरंभिक चर्च में कैसे काम करती हैं, क्योंकि हम युनाइटेड वी बिल्ड सत्र के इस भाग को समाप्त कर रहे हैं।

वास्तव में इस संदर्भ में जो हो रहा है वह यह है कि विनम्रता शब्द एक नकारात्मक शब्द था क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग ऐसे नहीं हैं; वे बहुत ही नीच हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। इसलिए वे इस विशेषता का प्रदर्शन करते हैं।

लेकिन आरंभिक मसीहियों ने इसे पलट दिया और इसे एक गुण बना दिया, ऐसा नहीं कि वे खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं और उनके पास दुनिया को प्रभावित करने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में, उन्हें दर्शकों को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, जो वास्तव में देह की चीज़ों से संतुष्ट होते हैं। और इसलिए, यह जानते हुए कि वे कौन हैं, वे अपनी पसंद से विनम्रता का यह आंतरिक रवैया विकसित करते हैं, इसलिए नहीं कि कोई उन्हें दबा रहा है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी पहचान की भावना खो दी है, बल्कि इसलिए कि वे डींग मारने से इनकार करते हैं।

सांस्कृतिक रूप से, यह प्रति-सांस्कृतिक था। अब, वे आज के समय में अच्छा करेंगे, और वे अंग्रेजों के साथ अच्छा करेंगे। वे अमेरिका में अच्छा नहीं करेंगे।

अमेरिका में आपको अपनी बात कहने में सक्षम होना चाहिए। इंग्लैंड में, आपको सावधान रहना होगा क्योंकि एक बार जब वे कुछ हद तक अहंकार का पता लगा लेते हैं, तो आप अपनी नौकरी खो देते हैं। आप उस महत्वपूर्ण पद को पाने की संभावना खो देते हैं।

इस सांस्कृतिक अंतर की कल्पना इस अर्थ में की जा सकती है जब हम सोचते हैं कि पौलुस एकता को बनाए रखने के साधन के रूप में क्या कह रहा है। दूसरा, वह कहता है कि नम्रता महत्वपूर्ण है। यहाँ नम्रता का सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा दिखने से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह विनम्रता, नम्रता और सौम्यता का आचरण है।

जैसा कि फ्रैंक टिमरमैन कहते हैं, नम्रता और सौम्यता, ये दो शब्द मिलकर एक ऐसे रवैये को दर्शाते हैं जो ईश्वर के सामने अपनी सच्ची स्थिति को पहचानता है और दूसरों के प्रति दयालु और कृपालु होने के लिए तैयार रहता है, भले ही परिस्थितियाँ उसे इन गुणों को दिखाने से रोकती हों। एकता को जीवित रखने के लिए पॉल यहाँ एक प्रमुख तत्व के रूप में जो मुख्य गुण लाता है, वह है धैर्य, जिसका अनुवाद दृढ़ता या दृढ़ता के रूप में किया जा सकता है। यह दृढ़ता है जो दबाव में या कठिन परिस्थितियों में दृढ़ विश्वास के मामले में अधिक व्यक्त होती है।

दूसरे शब्दों में, यदि वे कठोर दबाव में हैं, तो उनकी एकता को जीवित रखने के लिए जो चीज है वह यह कि वे थकें नहीं, नियंत्रण खो दें और दुर्व्यवहार करें, बल्कि वे इस धैर्य के साथ एक-दूसरे को सहन करने में सक्षम हों। सब कुछ करें, उत्सुकता से, एकता की भावना को बनाए रखने के लिए सब कुछ करें। यूनाइटेड वी बिल्ड पर इस व्याख्यान के सारांश में, पॉल ने अपनी प्रार्थना में, चर्च के लिए प्रार्थना की है कि वे ईश्वर की व्यापक प्रकृति को समझ सकें और ईश्वर ने उनके लिए क्या उपलब्ध कराया है।

स्तुतिगान में, वह परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की योग्यता और क्षमता को प्रकट करता है जो हम सोच सकते हैं या माँग सकते हैं उससे कहीं अधिक कर सकता है। और यह कहकर समाप्त करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा हो। पिछले कुछ मिनटों में, मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कैसे वह वहाँ से अध्याय 4 , पद 1 से 3 में संक्रमण करता है, उन्हें नम्रता, सौम्यता, विनम्रता, विनम्रता और एक दूसरे के लिए धैर्य की भावना के साथ आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए बुलाता है क्योंकि उनकी आवश्यकता थी।

यदि आप कुछ समय से इस चर्च में हैं, तो आप जानते होंगे कि, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर आत्मा के फल को विकसित करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। लोग आपकी परीक्षा लेंगे। परेशानियाँ आएंगी।

दबाव तो आएंगे ही। मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जब हम इन पाठों को पढ़ेंगे और चर्च के लिए पॉल की कुछ शिक्षाओं के बारे में सोचेंगे, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से समझेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपके लिए भी सच है, खासकर अगर आप एक ईसाई हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम सभी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं।

हमें चर्च में आवश्यक एकता बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। खालीपन के कारण नहीं, बल्कि हमारे अंदर काम कर रहे ईश्वर की शक्ति को समझते हुए, खुद को साधन बनने के लिए मजबूत होने की अनुमति देना और उसका लाभ उठाना, सामाजिक इंजीनियर जिसका उपयोग ईश्वर चर्च बनाने के लिए करेगा, ताकि हमारे संसार में जो सभी प्रकार के मतभेदों और विवादों, सभी प्रकार के झगड़े और फूट से भरा हुआ है, उन लोगों को एक साथ लाया जा सके। ईश्वर हमें उनकी महिमा करने में मदद करें क्योंकि हम उनके काम को वास्तविक दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि वास्तव में हम, जिन्हें उन्होंने बुलाया है, दुनिया में शांति के सच्चे एजेंट हैं जो शांति नहीं जानते, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर दोनों।

धन्यवाद। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ सीखते रहेंगे और न केवल अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए कुछ चीजें सीखेंगे, जैसा कि पॉल ने अपने पत्रों में व्यक्त किया है, बल्कि यह आपके अपने जीवन में और दूसरों के साथ अपने ईसाई जीवन जीने के तरीके में वास्तविक अनुभवात्मक रूप से हो सकता है।

धन्यवाद।

यह डॉ. डैन डार्को द्वारा जेल पत्रों पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह सत्र 25 है, एकता के लिए मध्यस्थता, इफिसियों 3।