**डॉ. बिल मौंस, पर्वत पर उपदेश,   
व्याख्यान 3, आनंदमय वचन, भाग 3**

© 2024 बिल मौंस और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. बिल माउंट्स द्वारा माउंट पर उपदेश देते हुए दिया गया है। यह सत्र 3, बीटिट्यूड्स, भाग 3 है।   
  
ठीक है, आपका फिर से स्वागत है और हम बीटिट्यूड्स और नमक और प्रकाश को समाप्त करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम समय के हिसाब से कहां हैं।

कैसा लगा? ठीक है। फ्रैंक की नो-टेल पॉलिसी है। वह पूछता है कि मैं कब खत्म करूँ, और मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब हम खत्म कर लेंगे, तब हम खत्म कर लेंगे।

देखो वह कहाँ है। ठीक है। धन्य हैं वे जो मन में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है।

धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे।

ठीक है। मुझे लगा कि आप इस मामले में करिश्माई हो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। आपको करिश्माई होने की ज़रूरत नहीं है।

ठीक है। ओह, ठीक है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं टैकोमा में जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, वह मुख्य रूप से अफ्रीकी-अमेरिकी है, और एक करिश्माई अफ्रीकी-अमेरिकी द्वारा प्रार्थना किया जाना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, जिसका मैंने वास्तव में आनंद लिया।

पहली बार जब ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझ पर इतना दबाव डाला कि मैं साँस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे बस वही कर रहे थे जो वे कर रहे थे। मैंने पाया कि यह चीनी करिश्मे की तुलना में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, क्या वे मानते हैं कि प्रार्थना कुछ करती है? और सबसे पहले, यह चीनी है, इसलिए यह चीनी है।

क्या आप जानते हैं कि चीनी लोग हमेशा गुस्से में कैसे बोलते हैं? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? यह भाषा की स्वर प्रणाली है। तो, चीनी में मेरा अंतिम नाम मेंग नहीं है, यह मेंग है। यदि आप मेंग कहते हैं, तो वे कहते हैं, नहीं, यह कोई शब्द नहीं है।

मेंग. ठीक है. लेकिन वैसे भी, जब वे प्रार्थना करते हैं, तो वे वास्तव में प्रार्थना करते हैं।

यह मज़ेदार है। मैंने इसका आनंद लिया। मुझे इसका एक भी शब्द समझ नहीं आया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।

मुझे नहीं पता। ठीक है। पाँचवाँ आशीर्वाद, धन्य हैं वे जो दयालु हैं।

यहाँ पर ध्यान इस बात पर केंद्रित होने लगता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह से संबंध रखते हैं, लेकिन अगला आनंद भी व्यक्तिगत है। इसलिए, मुझे नहीं पता कि कोई वास्तविक मोड़ है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा है। धन्य हैं दया करने वाले।

ईसाई धर्म के मुख्य सत्यों में से एक, है न? दया। और यह, फिर से, उन गुणों में से एक है जिसे बहुत कम, यदि कोई हो, अन्य विश्व धर्मों में एक गुण के रूप में माना जाता है। बहुत से धर्मों में दया कोई बड़ी बात नहीं है।

दया क्या है? दया को जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। दया और अनुग्रह को भ्रमित करना बहुत आसान है। अनुग्रह उन लोगों के प्रति ईश्वर की करुणा है जो इसके लायक नहीं हैं।

दया का मतलब है जरूरतमंदों के लिए ईश्वर की करुणा। और, संक्षेप में, दया की बाइबिल की समझ के दो भाग हैं। एक है करुणा का हृदय, दूसरा है दया का रवैया, और फिर कार्य।

इसलिए, भगवान को हम पर दया आती है, और इसलिए उनकी दया की स्थिति उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और इसलिए वे हमें बचाते हैं। कोई व्यक्ति दया को पैरों वाली करुणा के रूप में खोजना चाहता है। मुझे यह पसंद है।

दया वह करुणा है जो कुछ करती है। यह बस वहाँ बैठकर यह नहीं कहती कि, ओह, आप जानते हैं, मुझे दया आती है। आप ऐसा कह भी नहीं सकते, है न? आप कहते हैं, मुझे दया आती है।

अगर आप दयालु महसूस करते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं। तो, दया पैरों से करुणा है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए करुणा रखना, और इसलिए इसके साथ कुछ करना। और फिर, अगर आप अभिवादन के अलावा अन्य बातों को देखें, तो बाइबल में दया की ज़्यादातर चर्चाएँ इस करुणामय हृदय से जुड़ी हैं जो वास्तव में कुछ करता है।

ठीक है, तो पैरों के साथ करुणा। मुझे क्वार्ल्स से एक उद्धरण मिला जो मुझे लगा कि इस क्वार्ल्स पर बहुत अच्छा था। मैं इस पर काम कर रहा हूँ।

मैं अपने 62वें जन्मदिन पर काम कर रहा हूँ। यह कैल्विन की है। वह कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जो न केवल अपनी परेशानियों को सहने के लिए तैयार हैं, बल्कि दूसरों की परेशानियों को भी अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें संकट में स्वतंत्र रूप से मदद करते हैं, उनके मुश्किल समय में उनके साथ जुड़ते हैं, और जैसे कि, उनकी स्थिति में सही तरीके से शामिल होते हैं ताकि वे खुशी-खुशी उनकी सहायता के लिए खुद को समर्पित कर सकें।

यह दया का, पैरों से करुणा का एक अच्छा वर्णन था। बेशक, दया के कुछ बहुत ही मजबूत बाइबिल मॉडल हैं। अच्छा सामरी सकारात्मक होगा।

उसने घायल व्यक्ति पर दया की और उसके बारे में कुछ किया। नकारात्मक उदाहरण निर्दयी नौकर का है, वह नौकर जिसने कई डॉलर माफ किए हैं और फिर पलटकर एक बहुत छोटा कर्ज भी माफ नहीं करता। और मालिक कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें दया करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने तुम पर दया की थी।

तो, बाइबल में दया के मुख्य सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण, दया और विशेष रूप से इस परमानंद के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह हमें यह नहीं बताता कि हमें किसके प्रति दयालु होना चाहिए। और यही बात है।

दया उसके उद्देश्य पर निर्भर नहीं करती। हम इसलिए दया नहीं करते कि कोई इसका हकदार है। अगर कोई इसका हकदार है, तो हम उसे दया नहीं कहते; हम उसे कुछ और कहते हैं।

लेकिन दया का मतलब है जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा दिखाना जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लोग, एक तरह से, दया के पात्र नहीं हैं। तो आप यह कैसे करते हैं? ज़रा एक पल के लिए।

आप यह कैसे करते हैं? आप एक दयालु व्यक्ति कैसे बनते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से एक सुनहरी जंजीर है, है न? आप बस यह नहीं कह सकते कि, आज, मैं एक दयालु व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। यह काम नहीं करता। अगर आप इसे बस एक और काम समझते हैं तो आप कभी भी करुणा नहीं कर पाएँगे।

लेकिन यह एक श्रृंखला है। यह आध्यात्मिक भ्रष्टता से लेकर अंत तक चलती है। मैं इसे इस तरह से कहना पसंद करता हूँ।

दया लोगों को इस रूप में देखती है कि वे क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दया पर यह एक उपयोगी कविता है। दया लोगों को इस रूप में देखती है कि वे क्या हो सकते हैं।

क्या आपके जीवन में अनियमित लोग हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बिल्कुल नफरत करते हैं। वे मुझसे इस हद तक नफरत करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप किसी और के लिए भी ऐसा कर सकते हैं।

बस मुझसे नफरत करता है। और मुझे सीखना पड़ा कि इस व्यक्ति से कैसे संबंध बनाए जाएं और कैसे दया दिखाई जाए क्योंकि बाकी सभी भावनाएं वहीं हैं।

प्रतिशोध, ठीक है, मैं सही हूँ, और तुम गलत हो। मेरा मतलब है, यह आसान है। लेकिन मैं इस व्यक्ति पर दया कैसे दिखा सकता हूँ? और वास्तव में मेरे पास दो चाबियाँ थीं।

एक बात यह थी, और मैं यह अपूर्ण रूप से ही करता हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, कि मुझे उस व्यक्ति को इस रूप में देखना है कि वह क्या हो सकता है, न कि इस रूप में कि वह क्या है।

फिर भी भगवान की छवि में। बहुत सारे अच्छे गुण। वे कौन हो सकते हैं? इससे मुझे मदद मिलती है।

दूसरी बात, और यह उससे संबंधित है, अपने अनियमित व्यक्ति के जीवन में पाप को देखना है। पाप को एक विदेशी वस्तु के रूप में देखना। अब, मैं आपको बताता हूँ कि यह कहाँ से आता है।

मैं बैठ गया। टॉम श्राइनर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे साउथर्न में पढ़ाते हैं और न्यू टेस्टामेंट के सभी धर्मशास्त्र लिखते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कानून पर किताबें हैं। मैं एक बार उनसे कानूनवाद के बारे में बात कर रहा था, और मैंने कहा, "मुझे समझने में मदद करें।"

कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आतीं। तो यह बातचीत का सामान्य संदर्भ था। और हम अनैतिकता और पाप और ऐसी ही अन्य बातों के बारे में बात कर रहे थे।

और मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन मैंने जो सीखा वह यह था कि पाप आपके शरीर में एक विदेशी वस्तु है। और यह कोई निष्क्रिय चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था, तो मैं पाप के बारे में सोचता था, ठीक है, यह बस, मैं पाप करता हूँ।

और मैंने पाप को एक विदेशी इकाई के रूप में नहीं सोचा था जो सक्रिय रूप से, आक्रामक रूप से मुझे पाप करने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन, बेशक, पाप यही है, है न? यही कारण है कि पॉल रोमियों 7 में फिर से कह सकता है कि यह मैं नहीं हूँ जो पाप करता हूँ, बल्कि यह पाप है जो पाप कर रहा है। और पाप एक विदेशी इकाई है।

यह एक ताकत है। यह एक शक्ति है। और यह आपसे पाप करवाना चाहती है।

यह बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है, है न? और यह मेरे लिए वास्तव में मददगार अंतर था। इसलिए जब मुझे पता चलता है कि मुझे दया दिखानी चाहिए, और मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ऐसा नहीं करना है, तो मैं जो मानसिक जिम्नास्टिक करता हूँ, वह यह है कि अगर उनके जीवन में पाप की शक्ति न होती तो यह व्यक्ति कौन होता? और जब मैं इससे गुजरता हूँ, तो कभी-कभी यह काम करता है, कभी-कभी नहीं। लेकिन जब यह काम करता है, तो यह मुझे घृणा और क्रोध और अन्य चीज़ों से परे देखने में मदद करता है।

यह देखने के लिए कि अगर पाप का उनके जीवन पर नियंत्रण न होता तो वह व्यक्ति कौन हो सकता था। और मैंने पाया है कि दया को बढ़ाने के तरीके के संदर्भ में अभ्यास वास्तव में मदद करता है। दूसरा अभ्यास पुरानी कहावत है, ठीक है, वहाँ, लेकिन भगवान की कृपा के लिए, मैं जाता हूँ। और अगर हम वास्तव में अपनी आध्यात्मिक भ्रष्टता को समझते हैं और उस पर शोक करते हैं और भगवान की धार्मिकता के लिए भूखे रहते हैं और इसने हमें बदल दिया है, तो जब हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखते हैं जो अनियमित लोग हैं, तो हम महसूस करते हैं, आप जानते हैं, मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ।

मैं जो हूँ, वह इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास पीएचडी है। मैं जो हूँ, वह इसलिए नहीं हूँ कि मैं पादरी हूँ। मैं जो हूँ, वह इसलिए हूँ क्योंकि ईश्वर अनुग्रह का ईश्वर है, जिसने मुझ पर अनुग्रह किया, जिसने मुझे मेरे पापों के पूरे परिणाम नहीं भुगतने दिए, जो स्थायी और विनाशकारी होते।

और क्योंकि मैं देखता हूँ कि भगवान मुझ पर दया कर रहे हैं और मुझे माफ़ कर रहे हैं, यह समझते हुए कि अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं वह नहीं होता जो मैं हूँ, यह मेरे लिए आसान बनाता है, ज़ाहिर है, स्वचालित नहीं, लेकिन यह मेरे लिए दुनिया को देखना आसान बनाता है, उन्हें अलग करना कि वे पाप की शक्ति के साथ क्या हैं और वे क्या हो सकते हैं यदि उनके पाप से निपटा जाए। और यह मुझे कभी-कभी अब 20 साल की उम्र की तुलना में अधिक दया दिखाने में सक्षम बनाता है। इसलिए मैं बस कुछ व्यावहारिक चीजें प्राप्त करना चाहता था।

और दया वास्तव में एक है, क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारस्परिकता सिद्धांत पर पहुंचने जा रहे हैं। इसलिए, मैं बस, मैं थोड़ा व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ रास्ता प्रशस्त करना चाहता था। क्या यह समझ में आता है? क्या किसी के पास मानसिक जिम्नास्टिक का एक और सेट है जिससे आप गुजर सकते हैं जो आपको दया बढ़ाने में मदद करता है? मैंने जीवन की स्थितियों में दयालु लोगों में अधिकांश दया को प्रेरित किया है।

मुझे यह लगभग प्रतिवर्ती लगता है। हाँ, हाँ। यह एक अच्छी बात है कि, उन लोगों पर दया करना आसान है जो आपके जैसे हैं, जो समान जीवन स्थितियों में हैं, क्योंकि उस स्थिति में आपने दया का अनुभव किया था और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था, और यह आपको वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है।

क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ, और इसलिए, उदाहरण के लिए, मैं एक दर्शन क्लब चलाता हूँ। चर्च को हर साल छात्रवृत्ति मिलती है, और कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं और वे मेरे वेतन का कुछ हिस्सा उनसे लेते हैं। हाँ।

और फिर जब मेरे चर्च, अलग-अलग चर्च के नेता कहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ। मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, यह सिर्फ़ एक मानसिक अनुभव है।

ठीक है, ठीक है। हाँ। मेरा मतलब है, दया सबसे कठिन चीज़ है।

खैर, अपने दुश्मन से प्यार करना शायद सबसे मुश्किल काम है। और यह अपने दुश्मनों से प्यार करने का एक तरीका है। क्योंकि हमारे अंदर की हर चीज़ बदला लेना चाहती है, हमारी अहमियत, हमारी अहमियत, हमारी सही होने का दावा करना चाहती है।

हाँ, हाँ। मैंने जो कुछ भी बेघर लोगों से पढ़ा है और जो बेघर होने की स्थिति से बाहर आ चुके हैं, वे कहते हैं कि सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें पैसे दिए जाएँ।

लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूँ। और यह वापस उसी पर आता है, मुझे खेद है, आपका नाम टैग पर है। मुझे आपका नाम नहीं पता।

जिम। इसके अलावा, इस कमरे में बहुत सारे 'जे' हैं। जिम, जॉन।

ठीक है। जिमी जेम्स। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, और मैं ऐसा नहीं करता।

कभी-कभी मेरी पत्नी कार से उतरकर उन्हें पैसे देती है। और मैं पूछता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? और वह कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पैसे देने चाहिए। और मैंने कहा, ठीक है, मैं आत्मा के बारे में तुम्हारी व्याख्या से असहमत नहीं होने जा रहा हूँ।

लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। मेरा बेटा, जो चार साल का छात्र था, एक सेमेस्टर शेष रहते ही बायोला से बाहर हो गया क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था और पहला पेशेवर अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। यह उसका सपना था।

उसे ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल बहुत पसंद है। उसकी लंबाई 6'4" है, शरीर में 4% वसा है, वजन 210 पाउंड है। वह डरावना है।

और अगर वह तुम्हें मारने वाला है, तो तुम उसके रास्ते से हट जाते हो। ठीक है। तो, मैंने कहा, मैंने कहा, टायलर, बस अपनी डिग्री पूरी करो।

नहीं, हर साल जो बीतता है, मैं एक साल बड़ा हो जाता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो, बच्चा कुछ संभावित वादों के साथ हवाई जहाज़ पर चढ़ गया कि शायद कोई उसे 800 रुपये लेकर हवाई अड्डे पर ले जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी। यह मेरा बेटा है।

और शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रहने के लिए जगह ढूँढने में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। उन्हें तुरंत काम नहीं मिला।

उसके हाथ पर एक अजीब सा संक्रमण हो गया। हमने आखिरकार उससे स्काइप पर बात की और उसने हमें दिखाया। और हमने कहा, क्या तुम डॉक्टर के पास जाओगे? और उसने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है।

मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बैंक खाते में 70 रुपये डाल दूंगा, तुम डॉक्टर के पास जाओ। इसलिए हमने उसे इस बात से बचा लिया।

लेकिन यह दिलचस्प था। टायलर के पास बिल्कुल कुछ नहीं था और वह बेसहारा था। और कभी-कभी जब मैं किसी बेघर व्यक्ति को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, यह टायलर हो सकता है।

मुझे नहीं पता कि वे बेघर क्यों हैं। उनमें से आधे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं , सांख्यिकीय रूप से। मुझे नहीं पता कि वे क्यों, वह बेघर क्यों है।

और इसलिए, मुझे लगता है कि यह मेरी सोच का हिस्सा है कि, हाँ, मुझे पता है कि मुझे उसे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में मेरे बेटे को गिटार बजाते, भीख मांगते, रात का खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने की कोशिश करते देखता है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वे उसे कुछ पैसे देंगे। तो, यह वास्तव में दिलचस्प है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन दया का उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है।

अगर व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है, तो उसे किसी तरह की दया की जरूरत होती है। इसलिए, मेरी बेटी ने स्थानीय आश्रय गृहों से एक कार्ड लिया और मैकडॉनल्ड्स के लिए सामान खरीदा। और वह 25 साल की है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वह यही पैसे बांटती है।

इसलिए, हमारे परिवार में इससे निपटने के अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन फिर से, यह एक दिलचस्प बात थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को ऐसी स्थिति से गुजरते देखा था जहाँ उसे वास्तव में दया की ज़रूरत थी। जब मैं किसी को ऐसी ही स्थिति में देखता हूँ तो मैं दया दिखाने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो जाता हूँ।

दया करना एक कठिन काम है, क्योंकि अगर आप सब कुछ दे देंगे, तो आप सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, यह सच है। हा, हा, हा।

दया दिखाने का मतलब है हर महीने चर्च काउंसिल में जाना। या तो यह या फिर यह कोई और बात है कि... नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मुझे मीटिंग से नफरत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको मीटिंग करनी ही होगी।

खैर, अब मैं दया के बारे में सबसे कठिन बात पर आता हूँ। और यह है... ओह, वैसे, मैंने अभी यहाँ एक नोट बनाया है। दया का सबसे बड़ा दुश्मन कानूनवाद है।

क्योंकि कानूनवाद में, यह दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार और दया को सही होने के साथ बदल देता है। खैर, वह इसके लायक है। उसे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहिए था।

एक बार स्कूल क्यों छोड़ दिया जाए... वह चार साल का है, भगवान के लिए। अपनी डिग्री पूरी करो, विदाई भाषण दो, और फिर कुछ मूर्खतापूर्ण काम करो। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, यह अक्सर होता है, खासकर पुरुष, स्टीरियोटाइप के अनुसार, इसमें बहुत अच्छे होते हैं।

हम सोचते हैं कि सही होना प्यार दिखाने और दया दिखाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, है न? हाँ। हाँ। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, और आशीर्वाद यह है कि उन पर दया की जाएगी।

फिर से, सवाल यह है कि कब? कब उन पर दया दिखाई जाएगी? उन्हें धर्म परिवर्तन के समय दया दिखाई जाती है, तीतुस 3.5. हमारा धर्म परिवर्तन दया का कार्य है। प्रतिदिन, हम पर दया दिखाई जाती है। यह पौलुस के अभिवादन, 1 तीमुथियुस 1-2, अनुग्रह, दया और शांति की शक्ति है।

और फिर, हम इसके लायक नहीं बन पाए हैं। हम अभी भी इसके लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपनी कृपा और दया प्रदान करके हमें सशक्त बनाता है। और न्याय के समय, हम पर दया की जाएगी।

यह हमारा अंतिम... क्या यह सही है? हाँ, यह दया का अंतिम कार्य है। मुझे याद नहीं है कि स्वर्ग का वर्णन कभी दया के शब्दों में किया गया हो। लेकिन आप जानते हैं, पॉल ओनेसिफोरस के बारे में कहता है, प्रभु उसे उस दिन प्रभु से दया पाने की अनुमति दे।

तो फिर, यह है कि हम कौन हैं, हम क्या बन रहे हैं, और हम क्या बनेंगे। और वैसे, मुझे लगता है कि मैट ने आज दोपहर के भोजन पर अपनी प्रार्थना में कहा, यह तीन गुना बात: हम उद्धार के बारे में यह जानते हैं, है न? हम बच गए, हम बच रहे हैं, और हम बच जाएँगे। हाँ, यह कोई कैल्विनिस्ट-अर्मेनियाई बात नहीं है।

पॉल मोक्ष के विभिन्न समय आयामों के बारे में बात करता है। तो वही बात। हम कौन हैं, हम क्या बन रहे हैं, हम अंततः क्या बनेंगे।

मुझे लगता है कि इस परमानंद में सबसे कठिन बात पारस्परिकता का पूरा सिद्धांत है। पारस्परिकता। पारस्परिकता।

मुझे किसी पर दया क्यों दिखानी चाहिए? खैर, तो मुझ पर दया की जाएगी। और वास्तव में, अगर मैं दया दिखाता हूँ, तो भगवान को मुझ पर दया दिखानी होगी क्योंकि, आखिरकार, भगवान एक सोडा मशीन है। यहाँ सोडा है या पॉप? आप क्या कहते हैं? सोडा? ठीक है।

आपके पास सोडा मशीन है, और मैं उत्तर से हूँ, इसलिए मैं वैसे भी पॉप कहता हूँ। और मैंने अपना डॉलर डाला, और उस सोडा मशीन को मुझे डाइट कोक देना है, है न? यही सिद्धांत है, हम लैटिन वाक्यांश, क्विड प्रो क्वो का उपयोग करते हैं, है न? कि मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ, और आपको बदले में मुझे कुछ देना होगा। और जब आप पहली बार इसे देखते हैं, तो धन्य हैं दयालु, क्योंकि उन पर दया की जाएगी । यह क्विड प्रो क्वो जैसा लगता है, है न? यह ऐसा है, जैसे, मैं यह करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को ऐसा करना पड़े, और यह सही है, ये सभी दिव्य निष्क्रिय हैं।

इसलिए, मैं लोगों पर दया दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए भगवान को मुझ पर दया दिखानी होगी क्योंकि वह एक सोडा मशीन है। मैं अपनी दया का डॉलर डालता हूँ, मुझे अपनी दया का सोडा वापस मिलता है। रूपक को आगे बढ़ाना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन, जाहिर है, यह वह नहीं हो सकता जो यह कह रहा है, है न? लेकिन फिर से, यह उन अंशों में से एक है जहाँ सिर्फ इसलिए कि इसका मतलब क्विड प्रो क्वो नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे फेंक दें।

मेरे द्वारा दया दिखाने और मुझ पर दया दिखाए जाने के बीच क्या संबंध है? और हम इसे कई बार और मारने जा रहे हैं। हम इसे छह बार माफ़ी के साथ मारने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम इसे छह बार मारने जा रहे हैं, और हम इसे सात बार मारने जा रहे हैं, ओह, न्याय न करें, ताकि आप पर न्याय न किया जाए।

आप जो उपाय अपनाएंगे, वही उपाय आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए, यह पारस्परिकता सिद्धांत दो बार और आएगा। मुझे खेद है, जिमी जेम्स।

क्या आप इसे अनुग्रह या एक दया के साथ योग्य मानते हैं? मैंने कभी उन शब्दों में उनके बारे में नहीं सोचा। अनुग्रह? मुझे नहीं पता कि मैं उन शब्दों में सोचूंगा या नहीं। हम बुधवार को वहां पहुंचेंगे।

ठीक है। तो, मुझे लगता है कि परमानंद यही कह रहा है। अगर मैं ईश्वर की दया से बदल गया हूँ, तो मैं, ज़रूरत पड़ने पर, दया दिखाऊँगा।

आप जानते हैं, उपदेश देने का एक आनंद यह है कि आप चीजों को कहने के तरीके विकसित करते हैं। आप जानते हैं, आप सेमिनरी जाते हैं, और आप अपना धर्मशास्त्र सीखते हैं, और आप जानते हैं कि कैल्विन या वेस्ले इसे कैसे कहते हैं, लेकिन आप इसे कहने का एक तरीका खोजना चाहते हैं जो वास्तव में इसे कहने का आपका तरीका है। और यह उपदेश देने का मज़ा है, मुझे लगता है, कि आप बोलने के इन तरीकों को विकसित करते हैं।

और फिर जब आप अपने लोगों को उन वाक्यांशों का उपयोग करते हुए सुनना शुरू करते हैं, तो यह वास्तव में अच्छा लगता है, है न? और मैंने जो वाक्यांश विकसित किया है - मुझे इसे सही से समझने दें - वह है कि लोगों के जीवन को बदलने के लिए उनके जीवन को बदलें। दृढ़ता की आवश्यकता के बारे में मेरा यही सिद्धांत है। दृढ़ता कोई नया काम नहीं है।

इसका मतलब है कि अगर आप सच में बदल गए हैं, दूसरे शब्दों में, अगर आप सच में ईसाई बन गए हैं, तो भगवान ने आपका पत्थर का दिल निकाल दिया है, आपको एक मांस का दिल दिया है जो नरम और लचीला और आकार देने योग्य है और आत्मा के प्रभाव में है, और आप मौलिक रूप से बदल गए हैं, और आपके पास अपना जीवन बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यह एक अर्थ में अलौकिक है, लेकिन दूसरे अर्थ में, यह सबसे स्वाभाविक चीज है जो हो सकती है। क्योंकि आप अलग हैं, और इसलिए आप अलग तरह से व्यवहार करना शुरू करते हैं।

यहीं से उत्पीड़न की शुरुआत होती है, कि हमारे दोस्त चौड़ी सड़क पर चलते हैं, हम संकरे रास्ते पर चलते हैं, और क्योंकि हम बदल जाते हैं, जब हम उस द्वार से गुजरते हैं, तो हम अलग होने लगते हैं। यह 1 पतरस 3, या 4, या जो भी हो। और वे यह नहीं समझते कि हम अलग क्यों हैं।

और वे इसे निर्णय के रूप में लेते हैं, और इसलिए वे हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? लोगों के जीवन को बदलने से जीवन बदल जाता है। इसलिए, मेरे धर्म परिवर्तन के समय मुझ पर दया की गई, और इसने मुझे मौलिक रूप से बदल दिया। और इसका एक अलौकिक लेकिन स्वाभाविक परिणाम यह है कि मैं दूसरों पर दया करना शुरू कर देता हूँ।

क्यों? क्योंकि मुझ पर दया की गई। और यह मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, चाहे वह कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, और इसलिए यह एक बदले हुए हृदय का स्वाभाविक प्रवाह है, जहाँ कोई दया नहीं थी, मैं अपूर्ण लोगों के साथ दया से पेश आना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है कि यही हो रहा है।

पारस्परिकता का सिद्धांत यही है कि अगर हमने दया का अनुभव किया है, तो हमें दया दिखाई जाएगी। यह बदले में कुछ नहीं है, लेकिन जब हम बदल जाते हैं तो यही होता है। यह सिद्धांत का भयावह हिस्सा है, और फिर से यह क्षमा में वास्तव में डरावना होने जा रहा है।

और वह यह है कि, यदि कोई दया दिखाने से इनकार करता है, तो क्या यह संभव है कि उन्हें कभी ईश्वर द्वारा दया दिखाई गई हो? यदि पारस्परिकता सिद्धांत सत्य है, यदि हम द्वार पर बदल जाते हैं, तो हमें ऐसी दया दिखाई जाती है कि यह हमें बदल देती है, और हम दया दिखाना शुरू कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी नहीं, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ता से, मैं यहाँ एक घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ एक घटना के बारे में, मैं यह कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति दया दिखाने से इनकार करने की जीवनशैली अपनाता है, तो क्या उन्हें पहले स्थान पर कभी दया दिखाई जा सकती थी? दूसरे शब्दों में, क्या वे वास्तव में ईसाई हैं? और मुझे लगता है कि यह इस परमानंद का संघर्ष है क्योंकि धर्म परिवर्तन पर दया दिखाए जाने के विचार, और दया देने का हमारा जीवन, और ईश्वर की दया, ईमानदारी और न्याय का अंतिम कथन, वे सभी एक साथ बंधे हुए हैं। हाँ, यह मैथ्यू है। क्या यह 18 है, आप सभी? 18।

यह एक दयालु सेवक का दृष्टांत है। मुझे इस पर मुख्य श्लोक पढ़ने दें ताकि हम इसे समझ सकें। हाँ, यह मैथ्यू 18 है, श्लोक 32 से शुरू होता है।

फिर स्वामी ने नौकर को बुलाया और दुष्ट नौकर से कहा, "मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया है क्योंकि तुमने मुझसे विनती की थी। क्या तुम्हें अपने साथी नौकर पर दया नहीं करनी चाहिए थी, जैसे मैंने तुम पर की थी?" स्वामी का अनुमान गलत था, लेकिन वह यह मान रहा था कि दया का अनुभव करने से तुम खुद भी दया करने वाले बन जाओगे। गुस्से में आकर स्वामी ने उसे जेलरों को सौंप दिया ताकि उसे तब तक यातना दी जाए जब तक वह अपना सारा कर्ज न चुका दे।

जब तक आप अपने भाई या बहन को दिल से माफ़ नहीं करते, तब तक आपका स्वर्गीय पिता आप में से हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। सच में? मुझे लगा कि मैं विश्वास से बचा लिया गया हूँ। मुझे लगा कि मैं न्याय से जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ।

खैर, संदर्भ, संदर्भ, संदर्भ, है न? मेरे स्वर्गीय पिता आप में से हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, जब तक कि आप अपने भाई या बहन को दिल से माफ़ न करें। इसलिए, जब हम माफ़ी के मुद्दे पर आते हैं, तो हम जो कहने जा रहे हैं, वह यह है कि जिन लोगों ने वास्तव में माफ़ी का अनुभव किया है, वे क्षमा करने वाले लोग बन जाते हैं। पूरी तरह से नहीं, एक बार में नहीं, लेकिन जिन लोगों को माफ़ किया गया है या बदल दिया गया है, और इसलिए, वे उन जगहों पर माफ़ करना शुरू कर देंगे जहाँ उन्होंने पहले माफ़ नहीं किया था।

और आखिरकार, जैसा कि मैं कल कहूंगा, अगर लोग लंबे समय तक माफ़ करने से इनकार करते हैं, और मैं, आप जानते हैं, मुझे पता है कि दुर्व्यवहार और गहरे दर्द के मुद्दे हैं, और मैं सावधान रहना चाहता हूं, लेकिन माफ़ किए जाने के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको एक माफ़ करने वाले व्यक्ति में बदल देता है, भले ही अपूर्ण रूप से - दया के साथ भी यही बात है। मैंने उसे देखा, हाँ।

मुझे लगता है कि एक और बात है जिससे हम अक्सर रूबरू होते हैं, वो है लोग माफ़ करने से मना करना। वो अपने पाप को माफ़ करने से मना करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो माफ़ करने से मना करते हैं, लेकिन वो उसे देखने से मना करते हैं।

आखिरकार, वे इतने कठोर हो जाते हैं कि उन्हें त्यागना नामुमकिन हो जाता है। हाँ। ठीक है।

हाँ, मार्क इस बात को उठा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दया नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दया नहीं पाएँगे। और मैं ऐसे बहुत से लोगों से नहीं मिला हूँ। मेरा मतलब है, मैंने यह सुना है, लेकिन लोगों को दया क्यों नहीं मिलेगी? वे दया पाना चाहते हैं, है न? क्या यह अहंकार और घमंड की बात है? हाँ।

हाँ, बहुत से बच्चे इसे सीखते हैं। हाँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि उनके पापों ने उन्हें परमेश्वर की क्षमा करने की क्षमता के दायरे से बाहर कर दिया है।

हाँ, मैं इसे समझता हूँ। और यह आमतौर पर बहुत बुरे पाप या बार-बार दोहराए जाने वाले पाप होते हैं। भगवान मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? भगवान इसे फिर से कैसे माफ़ कर सकते हैं? और मैं देख सकता था कि यह एक वास्तविक मुद्दा है।

हाँ। हाँ। जिम? दूसरा जिम? दूसरा जिम।

हाँ.हाँ.ठीक है.

हम्म-हम्म। हाँ। हाँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने सवाल पूछा था, उसका उद्देश्य वास्तव में आपके मन में यह सवाल उठाना था: क्या यह मोक्ष है? और मैं भूलने से पहले यह बता दूँ कि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ।

मैंने उस व्यक्ति का कार्य विवरण पढ़ा है जो निर्णय करता है, और मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि यह भगवान का काम है। और मैं कोई फल निरीक्षक नहीं हूँ। यह मेरा पेशा नहीं है।

वास्तव में, आप सुनेंगे कि मत्ती 7:1 पर मेरा रुख न्याय करने के बारे में, ऐसा न करने के बारे में बहुत मजबूत है। मैं आश्वासन के क्षेत्र में अधिक जाता हूँ, और चर्च में लोगों से बात करते समय, यदि वे दया दिखाने से इनकार करते हैं, यदि वे क्षमा करने से इनकार करते हैं, यदि वे अपने जीवन में चल रहे पाप से सहज हैं, तो मैं सबसे आगे जाकर यही कहूँगा कि, आप जानते हैं, जब आप गेट पर बदले गए थे, तो यह वही था जो होना चाहिए था। मैं कहता हूँ, क्या आपको वाकई भरोसा है कि आप गेट से होकर गए हैं? अब, यह आपका निर्णय है।

यह मेरा नहीं है। मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं, प्राथमिक में से एक - 1 यूहन्ना में आश्वासन के लिए तीन परीक्षण हैं, और उनमें से एक जीवन को बदलना है।

और क्या यह आपको परेशान करता है कि आप दया न दिखाने में सहज हैं? क्या यह आपको परेशान करता है कि आप अपने व्यवहार में पूरी तरह से सहज हैं? और मैं लोगों के साथ इससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और इसलिए, अपने बिंदु पर वापस आते हैं, आप राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप राज्य में कैसे रहते हैं।

वे एक ही बात हैं। और इसलिए, यदि राज्य में प्रवेश करना आपके जीवन में परमेश्वर का शासन और नियम है, तो उसे चक्रों में अपूर्ण रूप से शासन और शासन करना जारी रखना चाहिए, बेहतर होते हुए, इस तरह की सभी अच्छी वेस्ली चीज़ें। क्या आपको वह पसंद आया, बॉब? अच्छी वेस्ली चीज़ें।

हाँ, अगर आप मना करते हैं - हाँ, इस दुनिया में इतना दर्द है कि मैं यह कहने में सावधानी बरतना चाहूँगा कि लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वह क्यों करते हैं। मैं दो सप्ताह में ह्यूस्टन में एक सम्मेलन में बोलने जा रहा हूँ, और वे मुझे नमूना प्रश्न भेज रहे हैं। 250 महिला नेता।

और सवाल ये हैं- ये एक सवाल है जो मुझे मिला। मेरा पति हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा है। मैं चर्च के बुजुर्गों के पास गई।

उन्होंने कहा कि यह मेरी गलती थी और मुझे इसे जमा करना होगा। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत दर्द है - मेरा मतलब है, आप लोग जानते हैं। आप लोग खाइयों में हैं।

आप इस तरह की चीजें देखते हैं। और इसलिए, एक व्यक्ति दयालु क्यों नहीं हो रहा है? मेरे जवाब का एक हिस्सा यह है कि आपको बस सुनना है। तो, मुझे अपनी कहानी बताओ।

मुझे बताइए कि जब बड़े-बुजुर्गों ने कहा कि यह आपकी गलती है, कि आप पर्याप्त रूप से विनम्र नहीं हैं या आप पर्याप्त रूप से सुंदर नहीं हैं या जो भी हो, तो आपको कैसा लगा। और लोगों को समझाना—और बहुत से लोग बस सुनना चाहते हैं। और यही उपचार की दिशा में सबसे बड़ा कदम है यह जानना कि आप अपने दर्द में अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी बात सुनी जा रही है।

तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं - मेरा मतलब है, मैं एक महिला को जानता हूँ जिसने कई साल पहले गर्भपात करवाया था, जब वह आज जैसी नहीं थी। उसका पूरा जीवन अपराधबोध और दर्द से भरा हुआ है क्योंकि वह अपने किए की वजह से खुद को माफ़ नहीं कर पाती है। और इसलिए, आप सुनते हैं, आप बात करते हैं, आप स्वीकारोक्ति प्राप्त करते हैं, आप सत्य की रोशनी लाते हैं, और आप इसे प्रकाश में लाते हैं।

और फिर, आप जानते हैं, एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप कहना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, चलो क्षमा के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह कठिन है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके दिल में शासन कर रहा है और राज्य में रहते हुए राज कर रहा है, तो ये तरह की चीजें उसके आधिपत्य के अंतर्गत आती हैं।

और प्रभु कहते हैं, मैंने तुम पर दया दिखाई। मैंने तुम्हें बदल दिया। तुम्हें दया दिखाने की ज़रूरत है।

अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक समस्या है जिससे आपको निपटना होगा। लेकिन यह एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे बस अपने नोट्स यहाँ देखने दें।

अगर मैं दया दिखाने में सक्षम नहीं हूँ या ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैंने वास्तव में ईश्वर की दया का अनुभव किया है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी नहीं है जो दया दिखाने में संघर्ष करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो दया दिखाने की इच्छा नहीं रखते और ठीक हैं। ठीक है, तो ये लोग इस संघर्ष में शामिल नहीं हैं।

परमेश्वर द्वारा मुझ पर दया दिखाने और मेरे द्वारा दूसरों पर दया दिखाने के बीच एक संबंध है। याकूब 2:13, न्याय के लिए, उस व्यक्ति के लिए दया नहीं है जिसने कोई दया नहीं दिखाई है। स्टॉट कहते हैं, पृष्ठ 47, हम अपने पापों के पश्चाताप का दावा नहीं कर सकते हैं यदि हम दूसरों के पापों के प्रति निर्दयी हैं।

मुझे लगता है कि यह कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के पापों के प्रति निर्दयी हैं तो हम अपने पापों का पश्चाताप करने का दावा नहीं कर सकते। आप जानते हैं, मेरे जीवन में कुछ अनियमित लोगों पर मेरा एक हिस्सा है, और शुक्र है कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने भाई से प्यार नहीं करते, जिसे आप देख सकते हैं, तो आप भगवान से कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे आप नहीं देख सकते? और 1 यूहन्ना में स्पष्ट उत्तर है, आप नहीं कर सकते।

यदि आप निरंतर बढ़ते, निरंतर अपूर्ण तरीकों से किसी भाई या बहन से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करने से हम मौलिक रूप से बदल जाते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आनंदमय वचनों और पारस्परिकता के इस पूरे मुद्दे को संभाल सकता हूँ। और यह कठिन है, उपदेश देना कठिन है क्योंकि आपको वास्तव में इसके साथ संघर्ष करने में कुछ समय बिताना पड़ता है।

लेकिन मैंने इन चीज़ों को ऐसे ही संभाला है। हाँ, और फिर भी भगवान ने चर्च के शिक्षकों को दिया है, और मैं जानता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे जो करना था, वास्तव में जिसने मुझे इस बारे में सोचने पर मजबूर किया, वह यह था कि कुछ लोग मुझसे इतनी गहराई से नफरत करते हैं।

और मुझे यह तय करना था कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि अगर वे ईसाई हैं, तो मैं उनके साथ एक तरह से व्यवहार करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आक्रामक होने वाला हूँ।

मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा मुखर होने जा रहा हूँ - सच कहूँ तो, बाइबल का बहुत ज़्यादा प्रचार करने वाला। कहो, तुम जानते हो, मैं तुम्हारे पास तीन बार गया हूँ।

मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कैसे दुख पहुँचाया। तुम मुझे नहीं बताओगे।

आपके जीवन में कोई समस्या है जिससे आपको निपटना है। मेरा मतलब है, अगर वे आस्तिक हैं, तो मुझे ऐसा कुछ करने में थोड़ी ज़्यादा सहजता महसूस होती है। अगर वे आस्तिक नहीं हैं, तो इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती।

और मुझे यह तय करना था, वस्तुतः उस धर्मशास्त्र के आधार पर जो मेरे इस परमानंद से संघर्ष करने से शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता कि वे ईसाई हैं या नहीं। मुझे यह मानना होगा कि वे नहीं हैं। और मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे कि वे ईसाई नहीं हैं।

इससे उस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं। और सच कहूँ तो, इससे दया दिखाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर वे ईसाई नहीं हैं, तो उनके पास आत्मा नहीं है।

वे पुनर्जीवित नहीं हुए हैं। उन्हें माफ़ नहीं किया गया है। और हाँ, ज़ाहिर है, वे मुझसे नफ़रत करेंगे।

वे अंधकार के बच्चे हैं। और इसलिए वास्तव में यही कहानी है कि मैं क्यों... और फिर से, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं निर्णय नहीं सुना रहा हूँ।

मुझे बस यह तय करना था कि मैं इन लोगों से कैसे संबंध रखूँगा। मैंने बस यह तय किया कि मैं यह नहीं मान सकता कि वे आस्तिक हैं। इसलिए, मैं एक सुरक्षित रास्ता अपनाने जा रहा हूँ और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा मैं किसी भी गैर-आस्तिक के साथ करता हूँ। और यह उन्हें बाइबल से भर देने वाला नहीं है, यह पक्का है।

मेरा फ़ैसला। ठीक है। खैर, मैं आपको इस पर विचार करने दूँगा।

और फिर हम प्रभु की प्रार्थना के बाद क्षमा की बात करेंगे। यह सब फिर से वापस आ जाएगा। और हम देखेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं।

ठीक है। आशीर्वाद संख्या छह, श्लोक आठ। धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।

शुद्ध का मूल अर्थ है बेदाग, बेदाग और बेदाग। कुछ लोग शुद्ध के संदर्भ में सोचते हैं। यह शुद्ध है।

हमारा हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। यह विभाजित नहीं है। इसका कुछ भाग परमेश्वर के लिए नहीं है, और इसका कुछ भाग पाप के लिए है।

ठीक है, तो यह पतला नहीं है। यह शुद्ध है। यह पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित है।

उह-हह। रेचनकारी। हाँ, हाँ।

ग्रीक शब्द है कथारोई । तो, अगर आपको कैथार्टिक और उस तरह के शब्द मिलते हैं। मैं पुराने नियम में एक श्लोक देख रहा हूँ।

मैं कोई संदेश नहीं भेज रहा हूँ। चिंता मत करो। मेरी बाइबल कहाँ है? यहीं है।

उह, भजन 24, पद तीन से पांच। कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकता है? जिसके हाथ साफ और हृदय शुद्ध है, जो किसी मूर्ति पर भरोसा नहीं करता या झूठे भगवान की कसम नहीं खाता। वे प्रभु से आशीर्वाद और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से न्याय प्राप्त करेंगे।

ठीक है, यह पवित्रता के लिए पुराने नियम का एक बढ़िया अंश है। जैसे शुद्ध सोना शुद्ध होता है, उसमें अन्य तत्व नहीं मिलाए जाते, वैसे ही शुद्ध हृदय में नैतिक और आध्यात्मिक गंदगी नहीं मिलती। इसलिए हृदय से शुद्ध व्यक्ति भक्ति में एकनिष्ठ, निष्ठा में अविभाजित, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, बिल्कुल भी पाखंडी नहीं होता।

क्या आपको खुशी नहीं है कि जीवन एक यात्रा है और हम धीरे-धीरे पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन यह हृदय की पवित्रता है। तो बेशक, इस बात पर ज़ोर नहीं दिया जाता कि हम बाहर से कैसा व्यवहार करते हैं। मुख्य रूप से, यह इस बात पर है कि हम अंदर से कौन हैं।

ओह, भजन 8611. हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग सिखा, और मैं तेरे सत्य पर चलूँगा। मुझे एक अविभाजित हृदय दे कि मैं तेरे नाम का भय मान सकूँ।

पुराने नियम का एक और अच्छा समानांतर। देखिए, सभी आधुनिक संस्करणों में फरीसी हैं, है न? मुझे धार्मिक लोग शब्द पसंद नहीं है। मुझे चर्चमैन वाक्यांश पसंद नहीं है।

मेरे पास उन शब्दों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुझे पता है कि वे स्वाभाविक रूप से गलत नहीं हैं, लेकिन फरीसी और सभी धार्मिक लोग कहते हैं, आप जानते हैं, धन्य हैं वे जो बाहरी रूप से स्वच्छ हैं, है न? ये वे लोग हैं जो दिखावा करते हैं और लोगों की प्रशंसा के लिए ऐसा करते हैं। और जो वास्तव में मायने रखता है वह है कपों को धोना, मसालों का दशमांश देना, शनिवार को आप कितने कदम चलते हैं।

और यह फरीसीवाद है, है न? और ये वे लोग हैं जो बाहरी धार्मिक कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और वे सोचते हैं, और यह विधिवाद का सार है, वे सोचते हैं कि कुछ खास काम करके, वे भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, है न? हम सभी अपने जीवन में इन लोगों को जानते हैं, है न? वे दिखावा करते हैं। जब भी वे आपको बहुत सारा पैसा देते हैं, तो वे आपको बता देते हैं।

वे तब वहाँ होते हैं जब चर्च के दरवाज़े खुले होते हैं। मेरा मतलब है, आप रिक्त स्थान भर सकते हैं। लेकिन मैं इसे स्थानिक नहीं कहूँगा क्योंकि यह शायद हमेशा सच रहा है, कि चर्च में हमेशा ऐसे लोगों का एक समूह रहा है जो सारा ज़ोर बाहरी चीज़ों और उनके कामों पर रहा है।

और यीशु उन सभी को अध्याय छह में आशीर्वाद दे रहे हैं, वह कहने जा रहे हैं, उन्हें केवल मनुष्य की प्रशंसा मिलती है, और कुछ नहीं। आप जानते हैं, उन्हें भगवान से कुछ नहीं मिलता, बल्कि आशीर्वाद दिल की पवित्रता पर होता है। मैं दोपहर के भोजन पर चीन के बारे में एक दिलचस्प चर्चा के रूप में फिर से आगे बढ़ा।

और माओ के इतिहास और उसके सत्ता में आने के बाद हुई अराजकता और जो कुछ भी हुआ, उसके कारण, रूढ़िवादी रूप से, चीनी चर्च में असली चुनौतियों में से एक है होने और न करने के बारे में बात करना। क्योंकि उनके पास वास्तव में होने की कोई अवधारणा नहीं है, वे बस करते हैं। ठीक है, यही बात माओ ने उन्हें सिखाई।

आप जानते हैं, वह पति-पत्नी को अलग कर देता था, एक को शंघाई और दूसरे को बीजिंग में काम करने के लिए भेज देता था। अगर सब कुछ अस्त-व्यस्त हो, तो विद्रोह नहीं हो सकता। इसलिए, उसने अराजकता पैदा करने और परिवारों को अलग करने के लिए कड़ी मेहनत की।

और इसलिए, यहाँ एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। पति और पत्नी को नहीं पता कि एक दूसरे से कैसे संबंध बनाए रखें। क्योंकि जीवन वह है जो आप करते हैं, न कि आप कौन हैं।

इसलिए, पति निराश होकर काम पर चला जाता है। पत्नी निराश होकर बच्चे को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। बहुत चालाकी से काम करना।

बच्चा, मैं खास तौर पर एक लड़के के बारे में सोच रहा हूँ, अमेरिका जाता है, ईसाई बन जाता है, वापस आता है, और उसे अपने माता-पिता का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन उन पर इस तरह के नियंत्रणकारी, हावी होने वाले प्रभाव के साथ ईसाई होना असंभव है। और मैंने यह कहानी बार-बार सुनी है।

आप उस स्थिति में चरित्र के मुद्दों और मसीह में हम कौन हैं, इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं - हम क्या करते हैं, यह नहीं, बल्कि हम कौन हैं। और ऐसा लगता है कि उनके पास इसे समझने के लिए कोई प्रतिमान नहीं है। उनमें से बहुतों के पास कोई प्रतिमान नहीं है।

यह ऐसा है जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं: जब मैं और रॉबिन जाते हैं, तो रॉबिन हमेशा मेरे साथ जाता है क्योंकि यह तथ्य कि मैं अपनी पत्नी का इतना सम्मान करता हूँ कि उसे साथ ले जाता हूँ, मेरी कही गई किसी भी बात से ज़्यादा ज़ोरदार है। जैसे एक लड़की ने मेरी पत्नी से कहा, कहा, लगता है कि आपके पति वास्तव में आपका सम्मान करते हैं। इसलिए जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे।

वह कहती है, हाँ, वह वास्तव में ऐसा करता है। वह कहता है, अच्छा, वह निजी तौर पर कैसा है? उसे यह भी नहीं पता था कि मैं भी वैसा ही होऊंगा और मैं निजी तौर पर उसका सम्मान करूंगा। फिर से, यह वहाँ के चर्च की चुनौती का एक हिस्सा है।

अब, मैं इसमें कहाँ जा रहा हूँ? तो, प्रेम को आज्ञाकारिता द्वारा परिभाषित किया जाता है। यदि आप फिर से एक रूढ़िवादी चीनी ईसाई से पूछें, तो प्रेम क्या है? यह आज्ञाकारिता है। खैर, मैं वही करता हूँ जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए कहता है।

तो, हम अपने दुश्मनों से प्यार करने की स्थिति में पहुँच गए। और मैंने पूछा, प्यार क्या है? और मैं अच्छी तरह जानता था कि उनका सहज उत्तर क्या होने वाला था। मैंने कहा, ठीक है, वह हमें अपने दुश्मनों की आज्ञा मानने के लिए नहीं कह सकता, है न? ओह हाँ।

तो, प्यार क्या है? और मैं इसका इस्तेमाल प्यार के बारे में बात करने और खुशी-खुशी व्यक्ति की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से आगे रखने के लिए करता हूँ। और मैं यह कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनमें से बहुतों के लिए अपने दिल की पवित्रता के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। अब, जब मैं यह कहता हूँ और इसका वर्णन करता हूँ, तो इसका मेरा सबसे हालिया उदाहरण चीनी चर्च में है।

मैं जाता हूँ; यह वास्तव में हमारे चर्चों से बहुत दूर नहीं है, है न? यह इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। आप जो करते हैं, वह परिभाषित करता है कि आप हमारी संस्कृति में कौन हैं। हाँ।

मुझे आश्चर्य है कि हम सवाल पूछने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। आप जानते हैं, आप किसी को जानते हैं और यह वास्तव में स्वाभाविक है। आपको मौसम कैसा लगता है? तो, आप क्या करते हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इसे यह कहकर बदल सकते हैं, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? मुझे आश्चर्य है कि अगर हम तुरंत करने के बजाय होने के चरण में चले जाएं तो यह कैसा दिखेगा।

मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पवित्रता हृदय की पवित्रता है।

और यह बहुत से लोगों के लिए वाकई मुश्किल है, मुझे लगता है कि शायद सभी संस्कृतियों में ऐसा सुनना मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी अहमियत का एहसास, खास तौर पर पुरुषों को, इस बात से मिलता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या हासिल कर पाए हैं। और इसलिए, हम जो करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, न कि हम कौन हैं। यह मेरी यात्रा का हिस्सा है।

मैं बस, मैं क्या करूँ? मेरा मतलब है, मेरा संघर्ष हर सुबह भगवान के साथ समय बिताना है। बात बस इतनी है कि, मैं 62 साल का हूँ और मुझे आज भी कई सुबहों में उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना 20 साल की उम्र में करना पड़ता था। ऐसा लगता है, मैंने यह सबक नहीं सीखा है।

और क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं कहता हूँ, भगवान, मेरे पास वास्तव में पढ़ने, पढ़ने, आपको पढ़ने और बात करने और बात करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे आपके बारे में एक और किताब लिखनी है। और मुझे एओरिस्ट पार्टिसिपल पर यह अध्याय समाप्त करना है, आप जानते हैं? और यह एक तरह से ऐसा है, और यह, मेरे लिए, बस करो , करो, करो है। जीवन में मेरी मुख्य यात्रा यह सीखना है कि मसीह में बने रहना क्या है।

बस धैर्यपूर्वक बैठकर रिश्ते का आनंद लेना और खुद को यह विश्वास दिलाना कि भगवान को मुझसे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी मर सकता हूं और वह मेरी अगली किताब को पूरा करने के लिए किसी को खड़ा कर सकता है। शायद कोई भी अंतर नहीं जान पाएगा।

भगवान को मेरी ज़रूरत नहीं है। उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। वह आपको चाहता है।

वह मुझे चाहता है। जिस तरह मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, उसी तरह वह चाहती है कि मैं उसके साथ रहूँ। इसलिए, हम खर्च करते हैं, और मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ।

मुझे घर पर ही काम करना पड़ता है और मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता। इसलिए, हम आम तौर पर सुबह की कॉफी में दो घंटे बिताते हैं। हम बहुत सारी कॉफी पीते हैं।

हम बात करते हैं, हम साझा करते हैं कि क्या चल रहा है। शाम को, हम आम तौर पर लगभग पाँच बजे काम करना बंद कर देते हैं और बरामदे में बैठकर कुछ पीते हैं। रॉबिन को चिप्स और गुआकामोल सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर दूसरे दिन रात के खाने में चिप्स और गुआकामोल खाता हूँ।

और हम वहाँ बैठते थे। पड़ोस में हमारा उपनाम पोर्च पीपल है क्योंकि हम हमेशा पोर्च पर ही रहते हैं, और हमने सड़क के किनारे एक घर खरीदा ताकि हम पोर्च पर बैठ सकें और लोगों से बात कर सकें। और यह सब जानबूझकर किया गया था।

और यह मैं हूँ; यह रॉबिन है जो मुझे यह सीखने में मदद करने की कोशिश कर रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ विषय से हट गया हूँ, लेकिन यह हृदय की पवित्रता है।

यह सबसे अंतरतम अवकाश पर है। यह वह नहीं है जो हम करते हैं। यह वह है जो हम हैं।

और हमारा आशीर्वाद उन लोगों पर है जो अपने दिल में अविभाजित हैं। दिल नैतिक गंदगी से गंदा नहीं है, और आशीर्वाद उन पर सुनाया जा रहा है। हाँ, सर।

ओह, हाँ। वास्तव में। हाँ।

अगर, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ और ईश्वर को देखने का कार्य एक सशक्तीकरण कार्य है। हाँ। आप जानते हैं, हमारे पास बाइबिल प्रशिक्षण पर सेमिनारों की एक श्रृंखला है और उनके पीछे का विचार यह है कि हर बुजुर्ग को क्या जानना चाहिए।

और हम उन खामियों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, हम, ADF, आए और वही किया जो हर एल्डर को चर्च और कानून के बारे में जानना चाहिए। लेकिन अगली चीज़ जो हम शूट करने जा रहे हैं वह है पोर्नोग्राफ़ी।

और मुझे आखिरकार एक परामर्शदाता मिल गया जो, मुझे लगता है, इसके लिए सही था। और हमने उसे आमंत्रित किया। और उसका एक परामर्शदाता भी वहाँ था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वे कैसे बातचीत करते हैं।

और यह देखना बहुत ही प्रभावशाली था कि पोर्नोग्राफी कितनी दर्दनाक और कितनी कैद करने वाली है। और आज़ादी, क्योंकि मैं परामर्शदाता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उससे बाहर निकलने से जो आज़ादी मिलती है। लेकिन जब मैं सब कुछ खत्म कर चुका था, तो मैंने रॉबिन से कहा, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे एक फायर होज़ लेना चाहिए और घर को धोना चाहिए।

यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे दोस्त को किस बात ने कैद कर रखा है। इसलिए, हम सेमिनार की शूटिंग करेंगे, घर पर प्रार्थना करेंगे, सेमिनार की शूटिंग करेंगे और फिर उसे पानी से भर देंगे। लेकिन आप जानते हैं, यह हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से, जब मैं, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो चर्च में गपशप से निपटना जानता हो।

क्योंकि अगर चर्च के लिए गपशप से ज़्यादा विनाशकारी कुछ नहीं है, तो मैं इसे चर्च की मूल भाषा कहता हूँ। चर्च बस यही करता है। यह प्यार करने के बजाय एक-दूसरे को कोसता है और नीचा दिखाता है।

तो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, आप जानते हैं, मेरे लिए पोर्नोग्राफी सबसे बड़ा पाप नहीं है। गपशप करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन, अच्छे व्यवहार में भी पाप है।

हाँ, हाँ। मैं इस वाक्यांश का उपयोग तब करूँगा जब हम सात-एक पर पहुँचेंगे। तो हाँ, यह अच्छा है।

यह एक बढ़िया कहानी है। हाँ, कुछ ऐसा है जो आनंद के बारे में आकर्षक है, है न? कुछ ऐसा है जो इसे इसके एक हिस्से की ओर खींचता है। ऐसा लगता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

यह बहुत कठिन है। लेकिन दूसरी ओर मैं वास्तव में ईश्वर को हमेशा स्पष्ट तरीकों से देखना चाहता हूँ। और अगर मेरा विभाजित हृदय ईश्वर के प्रति मेरी दृष्टि को धुंधला कर रहा है, तो मैं बस उसे और अधिक और स्पष्ट और स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूँ।

और यह एक प्रेरणा बन जाती है, हृदय को शुद्ध करने की प्रेरणा। हाँ, धन्यवाद। हम सभी को यहाँ भी यही समस्या है।

इसमें कहा गया है, धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं क्योंकि वे और केवल वे ही ईश्वर को देखेंगे। केवल, केवल वे लोग, अगर मैं यात्रा यात्रा की भाषा का उपयोग कर सकता हूं, केवल वे लोग ही ईश्वर को देखने जा रहे हैं जो पवित्रता की ओर यात्रा पर हैं। और यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि शब्द कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए।

अगर आप दिल से शुद्ध नहीं हैं, अगर कम से कम आप दिल की शुद्धता की ओर यात्रा पर नहीं हैं, तो आप यीशु के शिष्य नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि बीटिट्यूड्स को और कैसे पढ़ा जाए। मुझे वाकई नहीं पता।

शिष्य अब उसे इस अर्थ में देख सकते हैं कि वे उसे जानने के लिए उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह उस स्थिति की तुलना में कुछ भी नहीं है जब हम वास्तव में उसे देख पाएँगे। मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने बाइबल में अनोखी घटनाओं की पहचान करने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोहराई जाने वाली हैं, है न? अनंत काल तक, पहले कुरिन्थियों 13, मैं विश्वास, आशा और प्रेम को व्यक्त करना जारी रख पाऊँगा।

ऐसा कुछ भी नहीं है जो लगातार चलता रहे, है न? लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो अनंत काल तक चलती रहेंगी और जो सिर्फ़ एक बार ही घटित होंगी। और मैं उन घटनाओं का इंतज़ार करता हूँ। जब दर्द की बात आती है तो मैं वाकई बहुत कमज़ोर हूँ।

मुझे दर्द सहने की कोई सीमा नहीं है। मेरी पत्नी को कभी दर्द नहीं होता। इसलिए, वह एक दिन गिर गई और उसके सिर के पिछले हिस्से में तीन स्टेपल लगे।

उसने कभी नहीं कहा कि इससे वाकई दर्द होता है। ठीक है। यह सिर्फ़ मेरी पत्नी है, लेकिन हर चीज़ में दर्द होता है।

लेकिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा, अगर यह बात मेरे मरने के समय आई, तो मुझे मॉर्फिन मत देना। अब मैं मॉर्फिन के लिए अपने गले की हड्डी तोड़कर चिल्लाऊँगा, लेकिन मैं, मैं अपने दिमाग को सचेत रखते हुए स्वर्ग जाना चाहता हूँ क्योंकि यह, मैं केवल एक बार ही कर सकता हूँ। और मैं केवल एक बार ही यीशु को पहली बार देख सकता हूँ।

और मैं नहीं चाहता कि यह ड्रग्स के कारण धुंधला हो जाए। अब, जाहिर है , शायद अगर मैं मॉर्फिन पर होता, तो यह सब हटा दिया जाता। मुझे नहीं पता।

खैर, हाँ, मैं अपनी आँखें खोलकर स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और यीशु को आते हुए देखना चाहता हूँ। यह किसी कारण से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये आयतें, जैसे 1 यूहन्ना 3:2, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

प्रिय, हम परमेश्वर के बच्चे हैं क्योंकि वह पहले से ही है, और हम जो होंगे, वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, तो हम उसके जैसे होंगे क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। इसलिए, जब आप और मैं पहली बार यीशु को देखेंगे तो कुछ परिवर्तनकारी घटित होने वाला है।

उम, आप जानते हैं, मेरे सवालों में से एक, मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में सोचा है या नहीं। पापी स्वभाव कब दूर होता है? क्या यह तब होता है जब हम मरते हैं या जब हम न्याय जोड़ते हैं? बाइबल ऐसा नहीं कहती, वास्तव में कभी नहीं कहती। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मैं उत्सुक हूँ। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? दूसरे शब्दों में, मध्यवर्ती अवस्था में, जब हम शरीर के बिना आत्मा होते हैं, तो क्या हमारे पास पापी स्वभाव होगा या नहीं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।

क्या आप जानते हैं कि मध्यवर्ती चरण के दौरान आप क्या करने जा रहे हैं? किसी शरीर पर कार्रवाई न करें। और मुझे यह पसंद नहीं है क्योंकि अगर मैं समझ गया कि आत्मा क्या है, तो मैं अपनी पत्नी को छूने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा, जो कि मैं एक वास्तविक व्यक्ति हूँ, मुझे छूना पसंद है। उम, और मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं होने जा रहा हूँ।

तो यह बात मुझे बहुत डराती है। यह बात पॉल को भी डराती है, है न? 2 कुरिन्थियों 5. वह तम्बू के बिना शरीर नहीं बनना चाहता था, तम्बू के बिना आत्मा नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरा अनुमान है कि हम माफ़ी मांगने में बहुत समय बिताएंगे।

मुझे लगता है कि मध्यवर्ती अवस्था में यही सब होने वाला है। हम, ऐसे लोगों को ढूँढ़ना जिन्हें हमने चोट पहुँचाई है या जिन्होंने हमें चोट पहुँचाई है और उनसे निपटना होगा। हम, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत माफ़ी माँगनी होगी।

मुझे लगता है कि अमेरिकी, ओह, अफ्रीका, बस यही बहुत बड़ी माफ़ी है। आप जानते हैं, अमेरिकी चर्च के पास दुनिया के गरीबों को खिलाने के लिए पर्याप्त पैसा है। हम एक दिन में 40,000 बच्चों के भूखे रहने की बात करते हैं, लेकिन अगर अमेरिकी चर्च अपना पैसा वहाँ लगाए जहाँ उसे लगाना चाहिए, तो उन बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है।

यह उस सिक्के का दूसरा पहलू है। इसलिए, मुझे लगता है कि हम हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ? ओह हाँ।

लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिशोध लेने और गुस्सा करने की मेरी प्रवृत्ति, मध्यवर्ती अवस्था के दौरान मुझे प्रभावित करेगी। मुझे नहीं पता। मैं कह सकता हूँ, मैं उम्र बढ़ने के साथ इस बारे में बहुत सोचता हूँ।

मैं इस श्लोक के आधार पर आशा कर रहा हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा और यीशु को देखकर मध्यवर्ती अवस्था में पहुँच जाऊँगा, तो वह परिवर्तन जिसके बारे में वह बात कर रहा है, वह मेरे पापी स्वभाव का उन्मूलन होगा। और इसका मतलब है कि मेरा हृदय अंततः, पहली बार, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरी मृत्यु के समय ऐसा होगा।

मुझे नहीं पता। बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मृत्यु के समय ऐसा होगा। जब हम उसे देखेंगे, उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है, पूर्ण दर्शन, तो यह हमें बदल देगा और हम उसके जैसे हो जाएँगे।

अब, नकारात्मक पक्ष, और मुझे इन बातों को बार-बार बताना होगा, धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे और केवल वे ही परमेश्वर को देखेंगे, जबकि आप इसे चाहे जिस तरह से भी परिभाषित करें, पवित्रता की ओर जाने वाले मार्ग पर होने के बिना, वे परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। और मेरा ध्यान इस बिंदु पर पवित्रता के बारे में आयतों पर जाता है। पवित्रता की तरह, इब्रानियों 12, 14।

पवित्रता के लिए प्रयास करें, जिसके बिना कोई भी ईश्वर को नहीं देख पाएगा। यह वेस्लेयन जैसा लगता है। पवित्रता के लिए प्रयास करें।

यह वह नहीं है जो हम धर्मांतरण में कर रहे हैं क्योंकि आप इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। यह अनुभवजन्य है। यही जीवन है।

यह विकास है। यह शिष्यत्व है। यह पवित्रीकरण है।

हमें पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, और इसके बिना कोई भी ईश्वर को नहीं देख पाएगा। हृदय की पवित्रता के लिए प्रयास करें; अन्यथा, आप ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम धर्म परिवर्तन के समय पवित्र बनाए गए थे, और फिर भी हमारे अनुभव में, जाहिर है, हमें पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए।

मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों को बदलना जीवन बदल देता है। यह संघर्ष है, यह आनंद के विपरीत है जो सबसे बड़ा संघर्ष है, मुझे लगता है, जिसके साथ समझौता करना है। और यह, मुझे लगता है, वास्तव में यह बताता है कि कौन ईसाई है।

मुझे लगता है कि यह तथ्य कि कैल्विनिस्ट-आर्मिनियन बहस सुलझ नहीं सकती, और ईमानदारी से कहूँ तो, यह सुलझ नहीं सकती, है न? मेरा मतलब है, दक्षिणी बैपटिस्ट, संप्रदाय इस मुद्दे पर पूरी तरह से विभाजित है। मैं जानता हूँ कि सेमिनारियों में, यह वास्तव में एक गर्म, यह अभी भी एक बहुत ही गर्म विषय है। और जब भी मैं कोई ऐसा प्रश्न देखता हूँ जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो मुझे यह मान लेना पड़ता है कि गलत प्रश्न पूछा जा रहा है।

और मुझे लगता है कि गलत सवाल यह है कि ईसाई क्या है? मैं इस बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन, आप जानते हैं, यीशु ने कहा, क्या यीशु ने कहा, इस पर विश्वास करो, वैसा करो? नहीं। तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। हम्म।

तो, मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है। मसीह का शिष्य कौन है? अच्छा, वह जो उसका अनुसरण करता है। मैं जानता हूँ, अगर आप अपने दिल में विश्वास करते हैं कि मसीह ने उसे मृतकों में से उठाया है, अगर आप उसे मृतकों में से जीवित मानते हैं, तो आप जानते हैं, रोमियों 10।

हाँ, मैं उन आयतों को जानता हूँ, लेकिन मैं अभी भी, सुसमाचार की भाषा के साथ संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं उन्हें उसी तरह समझना चाहता हूँ जिस तरह यीशु ने उन्हें समझाना चाहा था। और फिर, धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे ही हैं जो परमेश्वर को देखेंगे। मुझे उस बात से निपटना होगा।

खैर, मुझे लगता है कि मैंने उस मरे हुए घोड़े को काफी पीटा है। एक और। नहीं, असल में, दो और।

ओह हाँ, ये आसान हैं, शांति निर्माता और उत्पीड़न। उम, मुझे, मुझे देखने दो कि क्या मैं बीटिट्यूड्स के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूं, और हम एक ब्रेक लेंगे। बीटिट्यूड नंबर 7 श्लोक 9 में है, धन्य हैं शांति निर्माता, क्योंकि उन्हें बुलाया जाएगा, और यहाँ, आपके अनुवाद अलग होने जा रहे हैं, यह ग्रीक शब्द बेटे हैं।

एनआईवी में लिखा है ईश्वर की संतान। आपका कहना है ईश्वर के पुत्र या ईश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ। मुझे पक्का नहीं पता।

धन्य हैं शांति स्थापित करने वाले, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह उन लोगों पर आशीर्वाद नहीं है जो एक निश्चित स्वाभाविक स्वभाव के हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें हर कीमत पर शांति मिलनी चाहिए, या जो लोग उन मुद्दों से निपटने का साहस नहीं रखते हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि स्टॉट इस मामले में सही हैं।

मुझे नहीं लगता कि यह मुख्य रूप से विश्व शांति के बारे में है। निश्चित रूप से इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मुख्य रूप से इसी पर चर्चा कर रहा है। शांति निर्माता कौन है? मेरी परिभाषा के तीन भाग हैं।

सबसे पहले, शांति निर्माता वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के साथ शांति में रहता है, ठीक है? यह रोमियों 5 है। इसलिए, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के बाद, हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं। तो, शांति निर्माता, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन पाप की दीवार टूट गई है, और वे परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप कर चुके हैं। ठीक है, यह आसान है।

दूसरा, शांतिदूत वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर शांति की भावना होती है। भगवान ने उनके स्वभाव को इसी तरह से बदल दिया है। मैं हिब्रू शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन शालोम का मतलब यही है, है न? शालोम का मतलब सिर्फ शत्रुता का अंत करना नहीं है।

शांति की हिब्रू पुराने नियम की अवधारणा आंतरिक जीवन की संपूर्ण शांति, अंदर की शांति, सद्भाव और संपूर्णता है। आपके आंतरिक जीवन में संघर्ष, कलह और क्रोध की विशेषता नहीं है, ठीक है? तो, एक शांति निर्माता, दूसरे, शांति का आंतरिक स्वभाव रखता है। लेकिन फिर, तीसरा, एक शांति निर्माता के पास वास्तव में शांति बनाने की बाहरी क्रियाएँ होती हैं। एक शांति निर्माता वह व्यक्ति होता है जो शांति के लिए सक्रिय रूप से काम करता है।

और यहीं पर यह मुश्किल हो जाता है, है न? तो, एक शांति निर्माता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मेल-मिलाप पर काम करने जा रहा है। और मैं कहूंगा कि मसीह के शरीर में मेल-मिलाप पर काम करना। यहीं से शांति निर्माण शुरू होता है।

भाई-बहन मिलकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था जो पादरी था, और उसने मुझे यह कहानी सुनाई कि वह एक नए चर्च में गया था, और वह पूरी तरह से कलह से भरा हुआ था। बस, यह भयानक था।

और उसे पीटा गया, और वे एक दूसरे को पीट रहे थे, और अंत में वे लाए... क्या आप शांति निर्माताओं, संगठन के बारे में जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानते, तो ठीक है। उन्होंने उन्हें शांति निर्माता कहा।

उन्होंने पूरा काम किया, और यह सफलता की एक शानदार कहानी थी। उन्होंने स्थापित किया कि मुद्दे क्या थे, समाधान क्या थे। उन्होंने बैठकें कीं और वह सब कुछ किया जो शांति निर्माता करते हैं ।

और चर्च में शांति आ गई। यह बहुत दिलचस्प था। शांति स्थापित करने वालों के चले जाने के बाद रविवार को, मेरा दोस्त प्रचार करने के लिए तैयार हो रहा था, और मुख्य असंतुष्टों में से एक चर्च के अपने पक्ष में कूद पड़ा।

और उसने कहा... इस कहानी के बारे में सोचकर मुझे हमेशा रोना आता है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैं इसे अपने कुछ रिश्तों में देखना पसंद करूंगा। प्रवचन शुरू होने से ठीक पहले वह उछल पड़ा, और उसने कहा, मुझे कुछ कहना है। मेरा दोस्त कहता है, ओह, शूट।

क्या तुम गंभीर हो? हमने अभी-अभी इस समस्या का समाधान किया है। उसने कहा, ठीक है। और वह चर्च के दूसरी तरफ बैठे एक आदमी की ओर मुड़ा, और उसने कहा... हम उसे जिम कहेंगे।

मैं उसका नाम नहीं जानता। उसने कहा, जिम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पादरी मित्र इस समय यह कर रहे हैं।

वैसे, यह जॉन है। यहाँ पर मौजूद आदमी ने कहा, "मैं 24 साल से तुमसे नफरत करता आया हूँ, और मुझे खेद है।"

क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? क्या यह बढ़िया नहीं है? यही शांति स्थापना है। इसकी शुरुआत मसीह के शरीर के भीतर टूटे हुए रिश्तों को समेटने से होती है। अब, हाँ, यह बाहर की ओर फैलता है, और समुदाय मेल-मिलाप करना शुरू कर देते हैं।

मेरा एक दोस्त है, वह थोड़ा पागल है। भगवान उसे बहुत सी चीजें करने के लिए कहते हैं, और वह वही करता है जो उसे बताया जाता है। और भगवान ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, उसे यह नहीं बताया कि उसे कहां जाना है।

उसने कहा, अपनी यू-हॉल में बैठो और पूर्व की ओर जाओ। और मेरे दोस्त ने पूछा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? प्रभु ने उससे कहा, जब तुम्हें जानना होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। ठीक है।

उन्होंने अपना घर बेच दिया और सब कुछ यू-हॉल में पैक कर दिया। पत्नी ने कहा, ठीक है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और वे पूर्व की ओर चल पड़े, और आधे रास्ते में भगवान ने कहा, तुम इस शहर में जाओगे।

उसने कहा, क्यों? जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। पता चला कि यह नस्लीय घृणा का एक ऐसा क्षेत्र था जो इतना बुरा था कि पादरी एक दूसरे से नफरत करते थे; चर्च एक दूसरे से नफरत करते थे। वे एक साथ कुछ भी नहीं करते थे।

मेरा दोस्त मेलमिलाप कराने में बहुत अच्छा है। इसलिए, पाँच साल तक वह इस समुदाय में रहा और पादरियों के साथ काम किया। अब वे सभी अच्छे दोस्त हैं।

वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। उनके चर्च ये सभी काम एक साथ मिलकर करते हैं।

इसीलिए प्रभु उसे इस पागल छोटे से शहर में ले गए। इसलिए, शांति स्थापना का मतलब सिर्फ़ चर्च में टूटे हुए रिश्तों को समेटना नहीं है। यह समुदायों और अंततः दुनिया तक फैला हुआ है।

मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे यह तय करना था कि या तो मेरा दोस्त मानसिक रूप से बीमार है या फिर भगवान उससे नियमित रूप से बात करते हैं। और मैंने तय किया कि यह उनका उपहार है। भगवान लगभग हर रोज़ उससे बहुत सीधे निर्देशों के साथ बात करते हैं।

बहुत सीधा। असेंबली, आपको इस तरह की चीजें पसंद हैं, है न? वह उसे बताता है कि उसे कहाँ जाना है, वह जिन लोगों से मिलने जा रहा है उनके नाम क्या हैं, और उसे उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोकने के लिए किस समय चौराहे पर पहुँचना है। मेरा मतलब है, यह बस है, और वह 20 सालों से ऐसा कर रहा है।

वह हर सुबह उठता है और दो घंटे प्रार्थना करता है, अपनी बाइबल पढ़ता है, और सुनता है। अगर प्रभु कुछ नहीं कहता है, तो वह बस अपना सामान्य काम करता है, चाहे वह कुछ भी हो। और प्रभु उसे ऐसा करने के लिए कहता है, और वह वैसा ही करता है।

मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा, प्रभु ऐसा ज़्यादा बार क्यों नहीं करते? और उन्होंने कहा क्योंकि अगर वह आपसे बात करने जा रहे हैं तो आपको आज्ञाकारी होना होगा। अगर आप आज्ञाकारी नहीं होने जा रहे हैं, तो वह आपको वैसे भी यह नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है। यह विडंबना है, है न, कि शांति स्थापित करना शायद ही कभी एक शांतिपूर्ण गतिविधि होती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? एक टिप्पणी में यह कहा गया था।

यह विडंबना है कि शांति स्थापित करने की प्रक्रिया शायद ही कभी शांतिपूर्ण गतिविधि होती है। अगर आपको अपने दिल में शांति चाहिए, तो आपको अपने दिल में मौजूद क्रोध, या द्वेष, या आक्रोश, या उन चीज़ों पर आक्रामक तरीके से हमला करना होगा जो हमारे जीवन को जकड़ सकती हैं। मेरा मतलब है, आपको वहाँ चाकू घुसाना होगा और उसे बाहर निकालना होगा, है न? अगर आप शांति से अपने दिल पर हमला करेंगे, तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे।

दूसरों के साथ शांति स्थापित करते समय, यह शायद ही कभी शांतिपूर्ण अनुभव होता है। मैं एक अच्छा टकराव करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, और इसलिए मुझे लोगों का सामना करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि तब वे मुझे पसंद नहीं करेंगे।

इसलिए, जब मैं किसी से भिड़ता हूँ, तो मेरे जीवन में दो बार ऐसा हुआ है, यह दर्दनाक है क्योंकि यह मेरे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन शांति स्थापित करना कोई शांतिपूर्ण गतिविधि नहीं है, है न? यह कोई शांतिपूर्ण गतिविधि नहीं है। लेकिन जो शांति स्थापित करने वाले हैं उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा, न कि पुरुष के अर्थ में पुत्र।

यह विरासत की भाषा है। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से परमेश्वर के परिवार के सदस्य होंगे, और इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि इस तरह हम परमेश्वर की तरह दिखने लगते हैं। इस तरह हम यीशु की तरह दिखने लगते हैं।

हम उनके बच्चे हैं। हम उनके बेटे और बेटियाँ हैं, और इसका मतलब है कि हम उनका रूप धारण कर लेते हैं, है न? और वह शांति स्थापित करने वाले हैं, और हम भी ऐसा ही करते हैं। मेरे बच्चों में से एक को गोद लिया गया है।

मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि वह कौन सा है। लोग, जब वे छोटे थे, हमेशा अनुमान लगाते थे, अच्छा, कौन सा गोद लिया गया है? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं भूल जाता हूँ।

आपको क्या लगता है कि गोद लिया हुआ बच्चा कौन है ? क्या आपको पता है कि आज तक उन्होंने कभी गोद लिए हुए बच्चे को नहीं चुना है? कभी नहीं। वे आमतौर पर मेरी बेटी को चुनते हैं। वह गोद ली हुई नहीं है, जो अजीब है क्योंकि अगर आप उसे देखें, तो वह अपनी माँ की नकल है।

वह और रॉबिन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वह मेरी पर्सनालिटी की है, लेकिन वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है... आप कर्स्टन को गोद ली हुई बच्ची कैसे चुन सकते हैं? यह बात उसे पागल कर देती है। लेकिन जिसे गोद लिया गया है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता।

जानते हो क्यों? बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। बिल्कुल मेरे जैसा। उसके पास मेरी... वह मेरी तरह सोचता है।

वह मेरे जैसा व्यवहार करता है। वह मेरे जैसा दिखता है। वह मेरा बेटा है।

मैं उसका पिता हूँ। इसलिए मुझे बाइबल में गोद लेने की भाषा बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह सबसे महान सिद्धांत है।

हम सभी गोद लिए गए हैं। जब वह छोटा था, तब हम उसे यही बताया करते थे। हम सभी भगवान के परिवार में गोद लिए गए हैं।

हममें से कोई भी प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुआ है। आप भी जैविक रूप से हमारे परिवार में गोद लिए गए हैं। आप जानते हैं, यह एक हिब्रू अभिव्यक्ति है।

अगर आप वाकई अमीर हैं, तो आप उसे धन का बेटा कहते हैं। इसलिए, यह कहना कि हम अपने पिता की तरह बनने जा रहे हैं, हमें अपने पिता का बेटा कहा जाता है। यह धर्म परिवर्तन के समय होता है।

हम एक बच्चे के रूप में गोद लिए गए हैं, इफिसियों 1 :5। जीवन में, हम अपने पिता की तरह बन जाते हैं, यह श्लोक, और न्याय के समय, वह हमें घर ले जाएगा, और हम अपने पिता के साथ रह सकेंगे। बेशक, आप शांति निर्माता बनने का फैसला नहीं कर सकते, है न? अपने चर्च को बताएं कि आपको शांति बनाने की ज़रूरत है। यह काम नहीं करता।

यह सुनहरी जंजीर की शुरुआत से शुरू होता है, है न? क्योंकि अगर आप अहंकारी और घमंडी हैं, अगर आप नम्र नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक हैं, अगर आपको लगता है कि आप चालाक हैं और... यह अभिव्यक्ति क्या है? चालाक से भी... आपको लगता है कि आप चालाक हैं और... चालाक से भी... लेकिन वास्तव में आप कागज़ की प्लेट पर रखे ठंडे बूगर हैं। यह अभिव्यक्ति का दूसरा भाग है। आपको लगता है कि आप चालाक और नाक बहने वाले हैं, लेकिन वास्तव में आप कागज़ की प्लेट पर रखे ठंडे बूगर हैं।

वैसे भी, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बॉब। मुझे खेद है।

आपको आध्यात्मिक भ्रष्टता से शुरुआत करनी होगी। और जैसे-जैसे आप सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, आप अपने पिता की तरह बनना चाहेंगे। आप उनके जैसे दिखना चाहेंगे।

और इसका मतलब है कि आप शांति बनाना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में नहीं है। हाँ, यह बस है... शांति बनाना वाकई मुश्किल है, है न? मेरे जैसा बनना और बस यह दिखावा करना कि यह मौजूद ही नहीं है और दूर चले जाना बहुत आसान है, जो निश्चित रूप से समस्याओं को और भी बदतर बनाता है।

और एक पादरी के तौर पर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, जब मैं पादरी था, तो यह सबसे कठिन काम था। नहीं, गपशप करना सबसे कठिन था।

दूसरा सबसे मुश्किल समय तब था जब मुझे पता चला कि मुझे इसका सामना करना होगा। यह बहुत कठिन था, लेकिन शांति स्थापित करना भी कठिन काम है।

मेरे एक कर्मचारी ने आकर कहा, "मुझे उस कर्मचारी से नफरत है। वह मुझसे नफरत करता है। हम साथ काम करने से इनकार करते हैं।"

तो आपको चुनना ही होगा। खैर, पीछे मुड़कर देखें तो मुझे उन दोनों को नौकरी से निकाल देना चाहिए था। मैंने शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया, लेकिन यह एक और कहानी है।

हाँ, मैं था। हाँ। हाँ।

मैं चर्च के अनुशासन से कैसे निपटता था? मुझे इसे सामूहिक रूप से करना पड़ता था। मैं चाहता था कि लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलकर मैथ्यू 18 शिकायत प्रक्रिया शुरू करें। यह वास्तव में कठिन था।

और पूरे समय मैं बस... मुझे सुनना था। मैंने सलाह नहीं दी। मैंने बस इतना कहा, आपको यह जानना चाहिए कि मैंने आपकी कहानी सुनी है।

और कभी-कभी इससे मदद भी मिलती थी। जब बात ऐसी हो जाती थी कि कोई विवाद सुलझना ही था, तो मैं आमतौर पर बड़ों के पास जाता था और कहता था, मुझे आप में से एक या दो लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ आएं क्योंकि मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता। हाँ।

और हां, यह बाइबिल में लिखा है। लेकिन यह था। मैंने ऐसा नहीं किया; मेरी त्वचा बहुत पतली है। मुझमें इतना दम नहीं है कि मैं बैठकर आपसे भिड़ जाऊं।

उदाहरण के लिए, मुझे अपने साथ अन्य लोगों को भी रखना पड़ता है। तो मैंने यही किया, मैंने यही किया। सौभाग्य से, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा।

लेकिन कुछ... हाँ। खैर, यह असुविधाजनक है। और स्पष्ट रूप से, जब मैंने चर्च अनुशासन पर अपना स्थिति पत्र लिखा, तो समस्या यह है कि यदि आपके पास 20 से अधिक लोगों का चर्च है, तो चर्च अनुशासन कभी काम नहीं करता है।

मुझे याद है कि मैं एक चर्च में गया था, जिसकी चर्च अनुशासन पसंद करने की प्रतिष्ठा थी, और हम उस दिन चर्च अनुशासन कर रहे थे। और उन्होंने हमें एक लड़की के बारे में बताया जो अपने व्यभिचार का पश्चाताप नहीं कर रही थी, और उसे बताया गया कि हम उससे बात नहीं कर सकते। खैर, मेरे अंदर का एक हिस्सा कहता है, हाँ, ठीक है, पति क्या है? उसका दोष क्या है? महिलाएँ बस उठकर व्यभिचार नहीं करतीं और व्यभिचार नहीं करतीं।

लेकिन असली समस्या यह थी कि मैं उसे नहीं जानता था। और उन्होंने बस उसे डांटा। मैं मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ या, मेरा मतलब है, यह सिर्फ चर्च का अनुशासन है, है न? यह वास्तव में बहुत कठिन है।

और यह कठिन है। यह न केवल कठिन है, बल्कि बाइबिल में, पहली सदी के चर्च में, घर से बढ़कर कुछ नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन तक चर्च के लिए कोई इमारत नहीं थी।

और हर दशक में चर्च की संख्या पाँच गुना बढ़ गई। चर्च को बड़ी इमारतों की कितनी ज़रूरत है, यह इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप घर के चर्च मॉडल से बाहर निकलते हैं, तो यह लगभग असंभव है।

उन्हें अनुशासित करो ताकि बाकी लोग डर में खड़े हो जाएं, है न? 1 तीमुथियुस 4:5, 1 तीमुथियुस 5. अगर मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम डर में खड़े नहीं होगे। खैर, खैर। चलो एक ब्रेक लेते हैं।

हम वापस आएंगे और सताए गए लोगों की मदद करेंगे, नमक और रोशनी देंगे।