**डॉ. बिल मौंस, पर्वत पर उपदेश,   
व्याख्यान 11, मत्ती 6:11, प्रभु की प्रार्थना,   
भाग 2**

© 2024 बिल मौंस और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. बिल मौंस द्वारा माउंट पर उपदेश पर दिया गया उपदेश है। यह मैथ्यू 6:11 पर सत्र 11 है और उसके बाद, प्रभु की प्रार्थना, भाग 2 है।   
  
ठीक है, हम प्रभु की प्रार्थना के अगले भाग पर वापस आ गए हैं, जो दैनिक रोटी के मुद्दे से शुरू होता है।

ठीक है, हम सब एक ही जगह पर हैं? ठीक है। हमें दे दो, यह तुम्हारा सक्रिय आदेश है। हमें आज हमारी रोज़ की रोटी दो। यह NIV के अनुवाद में है।

हम प्रभु की प्रार्थना के दूसरे भाग में पहुँच चुके हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, ज़्यादातर लोग इसे ध्यान में बदलाव के रूप में वर्णित करते हैं - उनकी प्रार्थना हमारी ओर मुड़ जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसे देखने का यह सही तरीका है।

प्रार्थना हमारे बारे में नहीं है, प्रार्थना ईश्वर के बारे में है। और इसलिए हाँ, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं, वह अधिक बुनियादी स्तर पर है, कि हम अपना... आप बात कर रहे थे, जब आपके सिर में बहुत सारी चीनी चढ़ जाती है और आप सोने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दोपहर के भोजन की चीनी असर कर रही है। मैं भूल गया कि मैं क्या कहने जा रहा था।

प्रभु की प्रार्थना का दूसरा भाग वास्तव में हमारे लिए ईश्वर पर अपनी निर्भरता को सहर्ष स्वीकार करने का अवसर है। इसलिए, यह केवल इतना नहीं है कि हे ईश्वर, मुझे भोजन दो। यह है कि हे प्रभु, मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अंततः आप पर निर्भर हूँ।

और इसलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर से बहुत दूर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहता। हम जीवन से जुड़ी सभी चीज़ों के लिए ईश्वर पर अपनी निर्भरता को स्वीकार कर रहे हैं, रोटी का अर्थ है भोजन, कपड़ा और आश्रय। हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतों और क्षमा के लिए ईश्वर पर हमारी निर्भरता।

आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए ईश्वर पर निर्भरता हमें दुष्टों से बचाती है। दिलचस्प शब्द है दैनिक। अब, मुझे लगता है कि यह एक अनुदान था जो संघीय सरकार के मानविकी विभागों में से एक से आया था, मुझे लगता है।

लेकिन 20 साल पहले, उन्होंने सभी ग्रीक साहित्य को इसमें शामिल करना शुरू कर दिया। सभी ग्रीक साहित्य। इसलिए, जो कुछ भी प्राचीन है, वह अब पर्सियस डेटाबेस में है।

मुझे लगता है कि सब कुछ लगभग 400, 500 ई. तक चला गया। इसलिए, जब हम कहते हैं कि अनुवादित शब्द दैनिक किसी भी ज्ञात ग्रीक साहित्य में नहीं आता है, तो हम इसे खोज सकते हैं। शब्द एपियुसिया कभी नहीं आता है।

दूसरे शब्दों में, यीशु के लिए मेरा एक सवाल। यीशु, जब आप हमें प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो आपने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया जिसका मतलब कोई नहीं जानता था? यह एक अजीब, अजीब शब्द है। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि रोज़ाना शब्द का अनुवाद एक दिन की इकाई को दर्शाता है।

लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि यह हमें आज के लिए भोजन देगा या कल के लिए भोजन देगा। यह पूरे ग्रीस में एक हेपैक्स लेगोमेनन है। और इसलिए, यह एक अनुमान है।

लेकिन शब्द की व्युत्पत्ति के कारण, हमें पूरा यकीन है कि इसका मतलब दैनिक है। लेकिन मेरा मतलब एक अवधि, एक इकाई है। वैसे भी, यह मूल रूप से मन्ना है, है न? मन्ना आया, यह केवल एक दिन के लिए अच्छा था।

यदि आप इसे सप्ताहांत के अलावा किसी एक दिन में अधिक समय तक रखने की कोशिश करते हैं, तो यह बेकार हो जाता है, और आप इसे खा नहीं सकते। और यह हमारी प्रार्थना का एक आदर्श है। फिर से, यह एक कृषि प्रधान संस्कृति है जहाँ आप पूरे दिन काम करते हैं, एक दीनार पाते हैं, और अपने परिवार के लिए एक दिन का भोजन खरीदते हैं।

यह एक दिन-प्रतिदिन का अस्तित्व था। और इसलिए, प्रार्थना इस दिन-प्रतिदिन के अस्तित्व के संदर्भ में है: कृपया हमें हमारी रोज़ की रोटी दें। जैसा कि मैंने कहा, रोटी एक ऐसा रूपक है जहाँ एक हिस्सा पूरे के लिए खड़ा होता है।

आप शादी के लिए किसी लड़की का हाथ मांगते हैं। हाथ सिर्फ़ उस चीज़ का एक हिस्सा है जो आप चाहते हैं, है न? आप उसका पूरा हिस्सा चाहते हैं। और इसलिए, हाथ पूरे व्यक्ति का प्रतीक है। और इसलिए, यह शारीरिक जीवन के लिए हमारी ज़रूरतों के लिए एक प्रार्थना है।

तो, इस विचार को आम तौर पर भोजन, कपड़े और आश्रय के रूप में समझा जाता है। हमारी सभी शारीरिक ज़रूरतें। अध्याय 6 के अंत में आप यहीं पहुँचते हैं, है न? भगवान जानवरों के लिए जो भोजन और कपड़े उपलब्ध कराते हैं, वही हमारे लिए भी करेंगे।

मुझे अभी भी रिक वॉरेन का एकमात्र उपदेश याद है। आपको एक बार सैडलबैक जरूर जाना चाहिए। अगर आप कभी वहां नहीं गए हैं, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए।

यह एक आकर्षक अनुभव है। मेरा मतलब है, सब कुछ इतना बड़ा है कि इसे समझना वाकई मुश्किल है। लेकिन मुझे उपदेश याद है, और मुझे अपने ज़्यादातर उपदेश याद नहीं हैं।

उपदेश परमेश्वर के वादों के बारे में था कि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, न कि हमारे लालच को। और निश्चित रूप से प्रार्थना इसी बारे में है। आज हमें हमारी रोज़ की रोटी दे।

हमें बुनियादी चीजें बताइए। बीएमडब्ल्यू नहीं आती। जेनिस जोप्लिन? हे भगवान, क्या आप मुझे मर्सिडीज-बेंज नहीं खरीद कर देंगे।

यह प्रभु की प्रार्थना में फिट नहीं बैठता। ठीक है। प्रार्थना हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए है, न कि हमारे रोज़मर्रा के लालच के लिए।

मुझे कुछ त्वरित आवेदन मिले हैं। मेरे पास इन्हें फेंकने का समय नहीं है, और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सोचने वाली बात है।

नंबर एक, क्या आप प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करें? खैर, मुझे नहीं पता। आपको नौकरी मिल गई है। मेरे पास कुछ योग्यताएँ हैं।

शायद बचत में थोड़ा पैसा हो। क्या आप वाकई मानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करें? मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई मुझसे यह कहता था, बिल: सुरक्षा एक भ्रम है। सुरक्षा एक भ्रम है।

सही? और हर पादरी जिसे जाने दिया गया है, वह जाता है; इस पर आमीन। सुरक्षा एक भ्रम है। और जब आप अमीर हो जाते हैं तो यह आसान हो जाता है।

रिच मेरा एक दोस्त है, और वह एक मिशनरी है। वह अफ्रीका में एक विक्लिफ मिशनरी है। और अमीर होने की उसकी परिभाषा है कि आपके पास कालीन है।

उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को देखते हैं, तो अगर आपके पास कालीन है, तो आप अमीर हैं। इसलिए, हममें से ज़्यादातर लोग अमीर हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है।

समस्या यह है कि अगर आपके पास धन है, तो आपको लगता है कि आपको ईश्वर के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इसे स्वयं प्रदान कर सकते हैं। और सच तो यह है कि सुरक्षा एक भ्रम है।

आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपकी वित्तीय स्थिरता कब खत्म हो जाएगी या खत्म हो सकती है। इसलिए, सुरक्षा एक भ्रम है, और हमें इसे समझने की ज़रूरत है। दूसरी दिलचस्प बात, फिर से, बस चलते-चलते, हमें आज हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना है।

खैर, भगवान, मेरे पास योग्यताएँ हैं। मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से सोच सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर यह नौकरी खत्म हो जाती है, तो मैं दूसरी नौकरी पा सकता हूँ।

मैं इसे अपने आप संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्राकृतिक क्षमताएँ हैं जो मुझे अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम बनाती हैं, है न? बहुत बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं चीजों को समझ सकता हूँ। मेरी टिप्पणी प्राकृतिक उपहारों से संबंधित है।

और फिर, मेरे पास इसके लिए कोई मेडिकल पृष्ठभूमि नहीं है। मैं प्राकृतिक उपहारों में विश्वास नहीं करता। मैं केवल अलौकिक उपहारों में विश्वास करता हूँ।

मैं अपने छात्रों से कहा करता था, आप जानते हैं, आपके माता-पिता एक जैसे हो सकते हैं, आपके पास एक ही आनुवंशिक सामग्री हो सकती है, और आप मूर्ख पैदा हो सकते हैं। वह अभिव्यक्ति क्या थी? मूर्खता पर अटके हुए। आप मूर्खता पर अटके हुए हो सकते हैं।

यह वही आनुवंशिक सामग्री है। यह अलग तरह से होता। 40 IQ अंक कम।

हर चीज़, हर अच्छा और उत्तम उपहार , ऊपर वाले पिता से आता है , है न? आपकी बुद्धि, आपके लोगों की बुद्धि, काम करने की आपकी क्षमता और काम करने का आपका दृढ़ संकल्प, ये ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। सारी भाषा गलत है। यह सब एक उपहार है।

और इसलिए, हमें अपने आप में और अपने उपदेशों में सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि यह भ्रम न हो कि, आप जानते हैं, आपके पास ये सभी प्राकृतिक क्षमताएँ हैं, आप यह सब खुद कर सकते हैं। असलियत यह है कि हमारी प्रार्थना हमारी बुनियादी शारीरिक ज़रूरतों के लिए ईश्वर पर हमारी निर्भरता की मान्यता है। इसलिए, यह सिर्फ़ विचार करने वाली बात है।

आप शायद जन्म से ही मूर्ख थे - अगला कथन। हम इन पर चर्चा करेंगे और फिर चर्चा के लिए खुलेंगे।

हमारे कर्ज माफ कर दीजिए। दरअसल, हमें बयान दर बयान यह करना चाहिए। इस पर कोई टिप्पणी या सवाल? ठीक है।

श्लोक 12, पाँचवाँ आदेश। जैसे हमने अपने देनदारों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे ऋणों को क्षमा कर। तो, यहाँ पारस्परिकता का अगला उदाहरण है जिसे हमने दयालु आनंद में देखा।

दयालु बनो, और परमेश्वर फिर से दयालु होगा। आप जानते हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऋण या अपराध कहते हैं? और समस्या यह है कि दोनों ही सटीक हैं। यूनानी शब्द पापों को संदर्भित करता है।

तो, इस अर्थ में, अतिचार एक बेहतर शब्द है । लेकिन इस शब्द का खास तौर पर मतलब है वो पाप जो हमें कर्ज में डाल देते हैं। और इसलिए, शब्द कर्ज।

इसलिए, हमने कर्ज और देनदार कहा, लेकिन यही हमने चुना। RSV कर्ज में था। मैं RSV पर पला-बढ़ा हूँ।

ओह, ठीक है। राजा जेम्स के अतिचार। RSV का मतलब था ऋण।

हाँ, हाँ, हाँ। ऋण एक बेहतर अनुवाद है जब तक आप समझते हैं कि ये पाप के कारण ऋण हैं जो हम पर बकाया हैं।

सभी पाप अंततः परमेश्वर के विरुद्ध हैं, और इसलिए क्षमा अंततः परमेश्वर से ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पारस्परिकता का सिद्धांत, जिसके साथ हम संघर्ष करते हैं, वह यह है कि किसी तरह, हमारी क्षमा जुड़ी हुई है। परमेश्वर की हमारे प्रति क्षमा, दूसरों के प्रति हमारी क्षमा से जुड़ी हुई है।

और आप इसे कैसे संभालेंगे? खैर, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, फिर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत क्यों हूँ। दो तरह के पाप हैं जो हमें मानव-ईश्वरीय संबंध से दूर रख सकते हैं, है न? पाप के दो समूह हैं, जैसा कि यह था। पापों के एक समूह का ध्यान धर्मांतरण के समय रखा जाता है।

धर्म परिवर्तन के समय, आपको अपने पापों की क्षमा मिल जाती है। यीशु ने पहल की है और टूटे हुए रिश्ते को सुधारने का तरीका बताया है। हमारे बीच पहले कोई रिश्ता नहीं था, और मैं ठीक हो गया।

मनुष्य के विचार में यही समस्या है। लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक उद्धारक रिश्ता बनाना। इसलिए, पाप क्षमा किए जाते हैं, और प्रभु की प्रार्थना में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

धर्मशास्त्र के अनुसार, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारा उद्धार हमारी निरंतर क्षमा या हमारी निरंतर क्षमा की कमी से जुड़ा हो, ठीक है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वेस्ली भी इस बिंदु पर बहस कर सकते थे। लेकिन शिष्यों और हमारे गुरु के बीच एक दूसरे प्रकार का रिश्ता भी है, है न? ईसाइयों और ईश्वर के बीच। और भले ही धर्म परिवर्तन में पाप की महारत टूट गई हो, फिर भी हम पाप से लड़ते हैं।

और जब हम पाप के आगे झुक जाते हैं, तो यह हमारे और ईश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, है न? यह किसी भी रिश्ते के लिए सच है। आप और आपका जीवनसाथी झगड़ने लगते हैं, या आप और आपका सबसे अच्छा दोस्त झगड़ने लगते हैं, और रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। यह जितना लंबा चलता है, दीवारें उतनी ही ऊंची और मोटी होती जाती हैं।

और उन दीवारों को तोड़ने का एकमात्र तरीका क्षमा मांगना है, है न? तो, एक प्रकार की क्षमा है जो उद्धार को प्रभावित नहीं करती है लेकिन यीशु के साथ हमारे रिश्ते की सेहत और चल रही प्रकृति को प्रभावित करती है। और मुझे लगता है कि यह अंश इसी बारे में बात कर रहा है। 1 पतरस 3:7. पतियों, अपनी पत्नियों के साथ ठीक से रहो। अन्यथा, तुम्हारी प्रार्थनाएँ बाधित होंगी।

क्या? मेरी पत्नी मेरी पुजारी है, मेरी प्रार्थनाएँ उसके माध्यम से ही जानी चाहिए? नहीं। यदि आप ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी के प्रति सम्मान नहीं रखते, शायद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो यह आपके और ईश्वर के बीच एक बाधा, एक दीवार पैदा करता है, और आपके जीवन में चल रहे पाप के कारण आपकी प्रार्थनाएँ नहीं सुनी जाती हैं। इसलिए, 1 पतरस का अंश इसके लिए सबसे अच्छा समानांतर है जो मुझे पता है।

यीशु यह नहीं कह सकते कि हमारी क्षमा की कमी हमारे धर्म परिवर्तन की क्षमा को नष्ट कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर हम लगातार क्षमा करने से इनकार करते हैं, तो कम से कम हम ऐसे लोग बन जाएंगे जो कभी भी भगवान से क्षमा नहीं मांगेंगे। मेरा मतलब है, आप निरंतर, लगातार, क्षमा न करने वाले व्यक्ति में नहीं रह सकते और ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते जो भगवान से क्षमा मांगने जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है, किसी तरह से, भगवान कहेंगे, हाथ से बात करो।

इस बारे में मुझसे बात करने मत आना। रॉबिन, या एड, या जो भी तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ तुम्हें माफ़ी की समस्या है। तुम्हें इससे निपटना होगा।

मेरा मतलब है, यही तो कहा गया है, है न? परमेश्वर द्वारा हमें क्षमा करने और हमारे द्वारा दूसरों को क्षमा करने के बीच कुछ संबंध है। असलियत यह है कि परमेश्वर द्वारा मुझे क्षमा करने से मैं दूसरों को क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता हूँ। यह बदले हुए जीवन का हिस्सा है।

लोगों की जिंदगी बदली। अगर मैं... और हम यहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो क्षमा करने में संघर्ष करता है। यहाँ दूसरा पहलू है।

मुझे पता है कि जब मैं इन चीजों को पलटता हूँ तो आपको यह पसंद नहीं आता, लेकिन यह ठीक है। अगर आप इसे पलटते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो क्षमा करने में संघर्ष करता है। यह तथ्य कि वे संघर्ष कर रहे हैं, स्वास्थ्य का संकेत है।

मुझे एलर्जी से होने वाला अस्थमा है। और कई बार मुझे लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। क्योंकि यह सब बंद हो जाता है, और आप सुन सकते हैं... वह कौन सा शब्द इस्तेमाल करती है? यह सिर्फ़ एक अजीब सी आवाज़ है।

ऐसा लगता है कि आपके फेफड़ों में हवा मुश्किल से ही जा रही है। और वह कहेगी, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है... मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? ठीक है, हम उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह मुझसे कहेगी, आप सांस ले रहे हैं।

मैं आपकी सांसें सुन सकता हूँ। मुझे पता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सांस ले रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं।

बस चलते रहो। ठीक है, खराब सादृश्य यह है कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो क्षमा करने के लिए संघर्ष करता है। तथ्य यह है कि वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्षमा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह एक अच्छा संकेत है।

इसका मतलब है कि वे जीवित हैं। इसका मतलब है कि वे काम कर रहे हैं। वे काम कर रहे हैं।

और यह एक संघर्ष है। हम बात कर रहे हैं... दूसरी तरफ़ यह है कि अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लंबे समय तक इनकार करता हूँ, दया दिखाने से इनकार करता हूँ, माफ़ करने से इनकार करता हूँ, तो एक समय ऐसा आता है जब मुझे खुद से पूछना पड़ता है कि क्या मुझे कभी माफ़ किया गया? तो शायद मैं यह कह रहा हूँ कि दो तरह की माफ़ी के बीच, किसी तरह की ओवरलैप है। इसलिए, अगर कोई साल दर साल किसी और के प्रति क्रोध और माफ़ी न करने में पूरी तरह सहज रहता है, तो कहीं न कहीं, वह पार हो गया होगा।

और फिर, मैं ऐसे पति या पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने जीवनसाथी द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ हो और इस अंधकारमय जगह और इस गहरे दर्द में जी रहा हो, और यह सोचना ही अकल्पनीय है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ़ कर सकता हूँ जिसने मुझे इतना दुख पहुँचाया है। तो, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, भगवान हमारे पापों को माफ़ नहीं करने वाले हैं, और रिश्तों की दीवारें खड़ी होने वाली हैं, और अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता खराब होने वाला है।

क्योंकि भगवान ने हमें दरवाज़े पर माफ़ कर दिया। उसने हमें बदल दिया, और इसका मतलब है कि अगर मैं भगवान का बेटा बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपने पिता की तरह दिखना होगा, और वह मुझे माफ़ कर देगा; मुझे माफ़ करना सीखना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो मुझे दंड भुगतना होगा।

मैंने यह कहानी पहले भी बताई थी , लेकिन अब इसे बताने का समय आ गया है। हम इस भयानक मंत्रालय के अनुभव से गुज़रे, और हम वहाँ बैठे सोच रहे थे, आखिर हम बुजुर्गों को कैसे माफ़ करेंगे? मेरा मतलब है, हम उन्हें कैसे माफ़ करेंगे? हम अपने जीवन में दर्द देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में दर्द देख रहे हैं, और आप सभी; यह सब होने के बाद पहली बार जब मेरी बेटी प्रोटेस्टेंट चर्च में गई, लगभग दो साल बाद, वह सचमुच बाथरूम में गई और पूरे घंटे उल्टी करती रही। उसने बस उल्टी कर दी।

उस इमारत में वापस आना बहुत मुश्किल था जो उसे हमारे चर्च की याद दिलाती थी। इसलिए वह कैथोलिक चर्च में गई। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वह प्रोटेस्टेंट चर्च में गई थी।

हम इसी तरह के दर्द से गुज़र रहे थे। मरीन में जाने से पहले मैंने अपने बेटे से लंबी बातचीत की थी। मैंने कई बार इस बारे में बात की थी।

मैंने कहा कि मुझे यह जानना है कि तुम मरीन क्यों बनना चाहते हो। वह कहता है, मुझे डर है कि तुम बड़ों को गोली नहीं मार सकते, इसलिए तुम किसी को गोली मारना चाहते हो। और क्या तुम्हें यकीन है कि यह विलंबित क्रोध नहीं है? और वह कहता है, नहीं, पिताजी, मुझे नहीं लगता।

आप मरीन क्यों बनना चाहते हैं? मुझे ऐसे लोगों का समूह चाहिए जो एक दूसरे के लिए मर मिटें, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण और सार्थक हो। यह मुझे मिशनरी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा ही लगता है। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, ठीक है।

हमें इसी तरह का दर्द था। और इसलिए, हमें पता था कि हमें माफ़ करना होगा। और सवाल यह है कि हमें खुद को भी देखना होगा।

ठीक है, हमने क्या गलत किया? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अलग तरीके से कर सकते थे? लेकिन हमारे पास बहुत क्षमा थी। और हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम जेरी सिटज़र है। क्या आप उनकी किताब जानते हैं? उन्होंने ए ग्रेस डिस्गाइज्ड नाम की एक किताब लिखी है।

यह दर्द पर सबसे अच्छी किताब है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइब्रेरी में काउंसलिंग के लिए इसकी 10 प्रतियाँ रखें। इसे लोगों को दें।

ए ग्रेस डिस्गाइज्ड जेरी के जीवन के 10 साल के दौर की कहानी है। वह स्पोकेन में व्हिटवर्थ कॉलेज में प्रोफेसर है। वह एक बार स्पोकेन से उत्तर की ओर गाड़ी चला रहा था और एक शराबी ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी।

उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी की मृत्यु हो गई। और वह वहाँ बैठे-बैठे यह तय करने में लगे थे कि उनके बच्चों में से कौन जीवित रहेगा क्योंकि वह उन सभी पर सीपीआर नहीं कर सकते थे। और इसलिए, मैंने कभी भी उनसे विवरण के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन उनका एक बेटा, एक बेटी और एक बहुत छोटा बेटा था जो बच गया।

सबसे छोटा बेटा जॉन छह से नौ महीने तक प्लास्टर में रहा। वह हाई स्कूल में मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त था। इसी वजह से हम उसे इतनी अच्छी तरह से जान पाए।

और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक जॉन किताब लिखने लायक नहीं हो गया। वह अपने बेटे के बहुत छोटे होने पर किताब नहीं लिखना चाहते थे। और जॉन 15, 16 साल का हो गया और उसने कहा, डैड, आप जो हुआ उसके बारे में किताब लिख सकते हैं।

और इसलिए, यह एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक ऐसी चीज जो बिल्कुल भयावह थी, वास्तव में एक छिपी हुई कृपा थी। वह इस बारे में भी बात करता है कि उस अनुभव से क्या निकला। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि वह अपनी पत्नी और माँ और बेटी को वापस पाना चाहता था, लेकिन यह एक छिपी हुई कृपा थी।

यह एक शक्तिशाली कहानी है। इसलिए, क्योंकि हम जॉन के माध्यम से दोस्त थे और क्योंकि मैं उसे व्हिटवर्थ में जानता था, हमने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वह जानता था कि क्या हुआ था। और मैंने कहा, जैरी, हम कैसे माफ कर सकते हैं? और वह हंसने लगा।

वह अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे हट गया, सचमुच टेबल से ही उठ गया, बस हंसने लगा। तुम माफ़ नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ।

आप माफ़ नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आप माफ़ कर देंगे। यह बहुत दर्दनाक है।

उन्होंने कहा, मैं क्या करूँ? और उन्होंने कहा कि आप क्षमाशील हृदय के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि किसी दिन आप वास्तव में क्षमा की प्रार्थना करना चाहेंगे। और जो होगा वह यह है कि जब आप ईमानदारी से कहेंगे, भगवान, किसी दिन मैं क्षमा करने में सक्षम होना चाहूँगा; आपके जीवन में एक ऐसा बिंदु आएगा, जैरी ने कहा, जहाँ आपको एहसास होगा, आप जानते हैं, मैं भगवान से क्षमा माँगने के लिए तैयार हूँ।

मैं वास्तव में ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। और उसने कहा, क्या होगा, जब आप वह प्रार्थना करेंगे, तो किसी दिन आपको अचानक एहसास होगा, हे भगवान, मैं वास्तव में ऐसा कहना चाहता हूँ। मैंने सीखा है कि जीवन एक यात्रा है, है न? मैं कौन हूँ, हम कौन बन रहे हैं, हम कौन होंगे।

और उन्होंने कहा, यह सब एक प्रक्रिया है, और आपको वास्तव में क्षमा करना कभी नहीं सीखना पड़ा है। ऐसा कुछ भी आपके साथ कभी नहीं हुआ है, और इसलिए यह आपके लिए सीखने वाली बात है। इसलिए, आप एक क्षमाशील हृदय के लिए प्रार्थना करना शुरू करें।

किसी दिन, यह आपको यह प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा कि भगवान उन्हें क्षमा करें। किसी दिन, आप वास्तव में ऐसा ही करेंगे। हमारे लिए, इसमें थोड़ा समय लगा।

हम वहाँ पहुँच गए। हाँ, हम वहाँ पहुँच गए। और यही तो जीवन है, आप सब।

इसीलिए मैं द पाथ नामक एक किताब लिख रहा हूँ। यह उस यात्रा के बारे में है जिस पर हम सभी चल रहे हैं और कैसे हम चक्रीय रूप से, बार-बार, लगातार गहरे तरीकों से चीजें सीखते हैं। इसलिए, जब भी आप माफ़ी के बारे में बात करते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ इतना न कहें कि आपको माफ़ करना है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ़ माफ़ कर सकता है - क्रूस पर लटका हुआ। यह आपके और मेरे लिए एक अवास्तविक मॉडल है।

किसी दिन, यह हमारे लिए संभव होगा। यह इस जीवन में हो सकता है, यह अगले जीवन में भी हो सकता है। मुझे नहीं पता।

लेकिन यह एक प्रक्रिया है। और इसलिए, अगर आप अपने भाई को माफ़ करना नहीं सीखते, तो आप कभी भी अपने भाई और बहन को माफ़ करना नहीं सीख पाएँगे। और इसलिए, हम शुरू करते हैं, और यह एक प्रक्रिया है।

तो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पूरी बात। क्षमा करना हर ईसाई के जीवन का एक केंद्रीय, महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी को क्षमा करने के लिए कहा जाता है, क्षमा करना सीखने के लिए।

हमें क्षमा करना चाहिए। अन्यथा, यह दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए मैंने क्षमा के बारे में बाइबिल प्रशिक्षण पर सेमिनार का संदर्भ दिया और बताया कि क्षमा करना एक स्वार्थी कार्य क्यों है।

यही वह है जो आप मुक्त होने के लिए करते हैं। और इसलिए, आप क्षमा करते हैं। आप प्रतिशोध के सभी अधिकार छोड़ देते हैं, जो वास्तव में आपके पास कभी नहीं थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे छोड़ दें।

और फिर पूरा सवाल यह है कि क्या दूसरे लोग पश्चाताप करेंगे? अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं, तो कोई रिश्ता नहीं है, और आप स्वतंत्र हैं। अगर वे पश्चाताप करते हैं, तो यह एक मुद्दा है कि क्या वे विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए रिश्ते को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। या अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं, तो आप बस सीमाएँ निर्धारित करते हैं और कहते हैं, ठीक है। यह एक शानदार सेमिनार है।

मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खैर, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं अर्पण करने के बिंदु पर पहुँच गया हूँ। और यह सिर्फ़ चर्च के लिए नहीं है।

यह आपके जीवन में अन्य चीजों पर भी असर डालता है। जब मैं चर्च को संभाल रहा था, ठीक उसी समय मेरे जीवन में एक और बड़ा रिलेशनल बूम हुआ। मैं कहता हूँ, ओह, बढ़िया।

भगवान का शुक्रिया। मैं अभी एक को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने पाया कि चूँकि मैं एक को संभालने की कोशिश कर रहा था, इसलिए दूसरे को संभालना मेरे लिए बहुत आसान था।

मुझे लगता है कि मैं हर समय खुद से बात करता रहता हूँ। मैंने हमेशा खुद से ही बात की है। जैसा कि एक दोस्त कहता है, कभी-कभी बुद्धिमानी से बातचीत करने का यही एकमात्र तरीका होता है।

लेकिन मेरी बातचीत बड़ों के बारे में मेरी राय पर गुस्से से भरी बातचीत थी। और मुझे पता था कि मैं बड़ा हो रहा था, इसलिए बातचीत बंद हो गई। और मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहित किया, आप जानते हैं, माफ़ी ज़ोर से कहने की ज़रूरत है।

आप उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने आपको चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। और फिर आप कहते हैं, भगवान, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ।

मैं प्रतिशोध का कोई भी अधिकार त्याग देता हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें पश्चाताप के बिंदु तक ले जाएँ। लेकिन यह आपका काम है, मेरा नहीं।

और मैं उस चक्र से गुज़रा। और फिर, दो महीने बाद, मैं फिर से उस चक्र से गुज़रा। और कहीं न कहीं, मुझे एहसास हुआ कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं, तो भगवान को उन्हें दंडित करना होगा।

यह कोई बुरी बात नहीं है। अगर ईश्वर के पास प्रतिशोध नहीं होता, तो वह धर्मी लोगों को पुरस्कार और दुष्टों को दंड नहीं देता। और इसका मतलब है कि हम एक असाधारण अन्यायपूर्ण दुनिया में रहते हैं।

बदला लेना अच्छी बात है अगर यह ईश्वर की इच्छा है। और मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैंने कहा, भगवान, मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें सज़ा दें। मेरा मतलब है, मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहता।

चाहे वे इसे मेरे सामने स्वीकार करें या नहीं, चाहे वे इसे चर्च के सामने स्वीकार करें या नहीं, मैं नहीं चाहता कि वे नरक में जाएं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें नुकसान उठाना पड़े। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस बिंदु पर पहुंच गया हूं, तो शायद चार साल हो चुके थे।

पाँच साल। हम्म। ठीक है, इस समय मुझमें कुछ बदलाव आया है।

और इसलिए, इसके अलावा, मैं खुद से बात करना बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे परेशानी हो सकती है। मैं आज दोपहर के भोजन के बाद शौचालय जा रहा था, बस अपने मसूड़ों को फड़फड़ा रहा था। अचानक मैंने अपने बगल के शौचालय को फ्लश करते हुए सुना।

मैंने कहा, ओह बढ़िया, वहाँ कोई है। और मैं तुरंत शौचालय से बाहर निकल गया, और उम्मीद है कि उन्हें पता नहीं चला कि यह मैं था। यह एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी बातचीत थी।

वैसे भी। तो, मैं अपने जीवन में सोचता हूँ, बिना यह एहसास किए कि मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो, मैं वास्तव में सुलह नहीं चाहता, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि भगवान को उसे दंडित न करना पड़े। तो मेरे लिए, यह एक तरह की सफलता थी।

मुझे लगता है कि यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें किस तरह से चोट पहुंचाई गई है और क्या नहीं। एक बात जो मैं संबंधों में अतिक्रमण के बारे में देख रहा हूँ, वह यह है कि अगर वे इसमें लगे रहते हैं, तो आपके खिलाफ़ हुए उल्लंघन के बारे में आपका गुस्सा दया में बदल जाता है क्योंकि आप देखते हैं कि वे खुद को कैसे नष्ट कर रहे हैं और आप उस विनाश को देखते हैं जो उन्होंने खुद पर लाया है। हाँ।

इस विशेष मामले में, मुझे याद है कि मैं कभी-कभी फेसबुक या किसी अन्य साइट पर जाता हूं। और उनमें से एक, मैं उसका चेहरा देख रहा हूं और मैं उसे वास्तव में अच्छी तरह से जानता हूं। वह स्पोकेन में मेरा सबसे पुराना दोस्त है।

और हे भगवान, उसके जीवन में कुछ हुआ है। मैं तस्वीर को देख सकता हूँ और उसके बारे में बातें देख सकता हूँ और कह सकता हूँ, यहाँ कुछ समस्याएँ हैं। और मैं यह देखता हूँ और यह मुझे दुखी करता है।

मुझे यह जानकर कोई खुशी नहीं होती। मेरा मतलब है, मैं इस मामले में बहुत दूर हूँ, मैं इस मामले में पूर्णता के करीब भी नहीं हूँ। और मैं खुद को एक आदर्श के रूप में पेश नहीं करना चाहता।

मैं कह रहा हूँ कि यह वह प्रक्रिया है जिससे हम गुज़र रहे हैं। जैरी की किताब शानदार है, लेकिन उसने हमें जो सलाह दी, वह जीवन बदलने वाली थी। क्योंकि अब मुझे इस नकली, हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, से नहीं गुज़रना पड़ेगा।

मुझे उम्मीद है कि तुम घर लौटते समय मर जाओगी। मेरा मतलब है, मुझे इससे निपटना नहीं पड़ेगा। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि किसी दिन मैं तुम्हें माफ़ करना चाहूँगा।

अभी वह दिन नहीं है। लेकिन अभी वह दिन है, आप जानते हैं, बाद में। हाँ।

हाँ। हाँ। हाँ, आप जानते हैं, शायद मुझे इसे अलग ढंग से कहना होगा।

मैं स्टीफन के बारे में भूल गया था। दो लोग हैं जो अभी-अभी माफ़ करने में सक्षम हुए हैं। एक को क्रूस पर लटकाया गया था, और दूसरे को पत्थर मारे जा रहे थे।

मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई समानता है। यह किस महान अमेरिकी फिल्म से है? हमारे समय के महानतम धर्मशास्त्रियों में से एक। जॉन कैंडी, अंकल बक में।

बग। मैं भूल गया, क्या कोई है? हाँ, क्योंकि स्टीफन को स्वर्ग की झलक मिल गई थी।

और यह प्रोत्साहन ही था। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया, और उन्होंने मौके पर ही माफ़ी की पेशकश की। तो, दो हैं।

वैसे भी, जितना ज़्यादा मैं लोगों के बीच रहता हूँ और जितना ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि यह सिर्फ़ उन मुख्य चीज़ों में से एक है। और अगर लोग माफ़ करना नहीं सीख पाते, तो वे जिस एकमात्र व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रहे हैं, वह है खुद को। क्योंकि वे खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वे भगवान के साथ अपने रिश्ते को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बदले में भगवान क्या करना चाहते हैं।

क्षमा करने से इनकार करने और प्रतिशोध के अधिकार पर अड़े रहना। और यह केवल आपको ही दुख पहुंचाता है। यह केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचाता है जो क्षमा करने से इनकार करता है।

तो, ठीक है, अंतिम एक अनिवार्यताओं में से अंतिम है, या मैं कह सकता हूँ कि निर्धारित है, उनमें से दो हैं। और हमें प्रलोभन में न ले जाएँ, बल्कि हमें बुराई से बचाएँ, या हमें बुराई से बचाएँ।

तो, उपदेश में अपनी लय बदलें। आपके पास दो वाक्यांश हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। और सवाल यह है कि, आप जानते हैं, ये दो वाक्यांश क्या हैं? ये बातें क्या कह रही हैं? इन बातों का क्या मतलब है? सभी समस्याओं को इंगित करना आसान है क्योंकि यह, मुझे लगता है, वास्तव में एक कठिन बात है।

हम इसे हर रोज़ समझ सकते हैं । यह या तो आज है या कल, लेकिन यह हर रोज़ एक तरह से या दूसरे तरह से होता है। लेकिन यह, फिर से, आपकी आदर्श प्रार्थना में, यीशु, आपने ऐसा कुछ क्यों कहा जो समझना इतना कठिन है? मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया।

लेकिन जो हम नहीं जानते उस पर ध्यान देने के बजाय, आइए हम उस पर ध्यान दें जो हम जानते हैं। पद 13 का मुख्य बिंदु यह है कि हम आत्मिक सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। और यदि आप कभी आत्मिक युद्ध में शामिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पौलुस ने जो कहा वह कितना अद्भुत है: हम मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रधानताओं और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं।

उस श्लोक में ये सभी दुष्ट शक्तियां हैं। और जब आप उनका सामना करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप उनका विरोध नहीं कर सकते। आप अकेले शैतान या उसके स्वर्गदूतों का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं।

इसलिए, इसके बजाय, हम जो कर रहे हैं वह आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को स्वीकार करना है। तो यही मुख्य बात है। तो, हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शैतान से।

बुराई ग्रीक में एक विशेषण है। यह बुराई है, लेकिन यह बुराई है। विशेषणों का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब उनके साथ लेख होता है, और एक फ़ंक्शन संज्ञा होती है।

तो, आप इसका अनुवाद कर सकते हैं कि हमें बुराई या दुष्ट से बचाओ। और आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यीशु शैतान के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से, हममें से कोई भी खुद शैतान के खिलाफ़ खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं है।

और इसलिए हम समझते हैं कि इसके लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। शैतान एक दहाड़ता हुआ शेर है जो निगलने वालों की तलाश में रहता है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती।

1 पतरस 5.8. और हमें परमेश्वर से सुरक्षा की आवश्यकता है। मुझे भी लगता है कि प्रार्थना सामान्य रूप से बुराई से सुरक्षा हो सकती है। प्रार्थना यह हो सकती है कि हमारे आस-पास बहुत सारी बुराई है।

हम एक ऐसी बुरी दुनिया में रहते हैं, एक बुरी संस्कृति में, एक ऐसी संस्कृति जो अनुग्रह के बारे में कुछ नहीं जानती और समाज में अशिष्टता व्याप्त है। और हमारे आस-पास इतनी सारी बुरी चीजें हैं, है न? हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हर जगह मौजूद बुराई से बचाए। और तीसरा, शायद हम इस बात से भी सहमत हो सकते हैं कि यह हमें उस बुराई से बचाता है जो अभी भी हमारे भीतर मौजूद है।

दूसरे शब्दों में, पाप। आप जानते हैं, पतरस ने सोचा कि वह अपने आप ही प्रलोभन को संभाल सकता है, है न? ओह, मैं कभी भी आपका इन्कार नहीं करूँगा। फिर उसने प्रभु को तीन बार इन्कार किया।

बेशक, यीशु को इसके विपरीत पता था। और इस मामले में, यह शैतान है। यीशु कहते हैं, तुम जानते हो, शैतान तुम्हें गेहूँ की तरह छानना चाहता था, लेकिन मैंने प्रार्थना की है कि तुम शैतान के विनाश से बच जाओ।

पाप है , और कमज़ोरी है। तो शायद प्रार्थना का एक हिस्सा हमें बुराई से बचाना है। जो अभी भी मेरे दिल के अंदर काम कर रहा है, उससे हमारी रक्षा करें।

मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इस अंतिम छंद में कम से कम यह शामिल है, है न? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह उचित है। लेकिन फिर सभी प्रश्न आते हैं - विशेष रूप से तीन।

नंबर एक, हमें प्रलोभन में न ले जाएँ। इसमें समस्या यह है कि परमेश्वर प्रलोभन नहीं देता। याकूब 1:13. इसलिए यह प्रार्थना करना कि परमेश्वर कुछ ऐसा न करे जिसे करने का उसने वादा किया है, यह बिलकुल भी उचित नहीं है।

इसलिए, इस प्रलोभन का अनुवाद करना कोई मतलब नहीं रखता। और फिर भी, मैथ्यू 4 में, यीशु को शैतान द्वारा प्रलोभन दिए जाने के स्पष्ट उद्देश्य से जंगल में ले जाया गया था। इसलिए, मुझे नहीं पता; शायद यह यीशु पर लागू होता है।

मुझे नहीं पता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रलोभन में न पड़ें क्योंकि परमेश्वर प्रलोभन नहीं देता। दूसरी समस्या यह है कि प्रलोभन शब्द का अनुवाद परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है।

सही? परीक्षण। और इसलिए, यह प्रार्थना हो सकती है कि हमें परीक्षण न किया जाए। इसमें समस्या यह है कि भगवान हमें परीक्षण करते हैं।

और यह अच्छी बात है। भगवान ने अय्यूब की परीक्षा ली, है न? उसने कहा कि... मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा डूनसबरी कार्टून। क्या आपको हिरण और हैल वाला कार्टून याद है? दो हिरण खड़े हैं।

एक की छाती पर निशाना लगा है। दूसरा हिरण कहता है, हैल, यह तो जन्मचिह्न है। यह डूनसबरी का अब तक का सबसे बेहतरीन कार्टून है।

नहीं, डूनसबरी नहीं, फ़ार्साइड । यह अब तक का सबसे बेहतरीन फ़ार्साइड कार्टून है। जब उन्होंने फ़ार्साइड बनाना बंद करने का फ़ैसला किया तो मैं वास्तव में पूरी तरह शोक में डूब गया ।

मैं गया और दो-खंड रंगीन संस्करण लाया। आप और डायलन की तरह। मुझे सभी फ़ारसाइड कार्टूनों का दो-खंड रंगीन संस्करण मिला।

साल में एक बार मैं ज़ूम पेज पर जाता था। मैं फिर से उन्हीं पुराने चुटकुलों पर हंसता था। खैर, हैल, बर्थमार्क का बुरा हाल है।

यही सब आप अय्यूब से कहना चाहते हैं। अय्यूब, जन्मचिह्न की कमी है। यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, अरे , क्या तुमने मेरे सेवक को देखा है? वह महान है।

उसने अय्यूब की परीक्षा ली। अगर कोई अंतर है तो परमेश्वर कठिनाइयाँ लाता है या कठिनाइयाँ आने देता है। परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें।

1 पतरस 1, 6-7 आप जानते हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। इसी तरह हम सीखते हैं। अगर हमें सीमाओं तक नहीं धकेला जाता, तो हम नहीं सीख पाते।

और वास्तव में, याकूब 1:2-4 में हमें परीक्षण से बचना नहीं है, हमें परीक्षणों से बचना नहीं है, बल्कि उन परीक्षणों में आनन्दित होना है। क्योंकि इसी तरह हम यीशु की तरह बनते हैं, है न? तो यह पूरी बात, चाहे वह प्रलोभन हो या परीक्षण, वास्तव में एक कठिन बात है। है न? तो यह अस्पष्टताओं का एक और समूह है जिसके साथ हमें संघर्ष करना है।

और तीसरा वह है जिसका मैंने उल्लेख किया है। यह या तो दुष्ट हो सकता है या यह दुष्ट व्यक्ति, अर्थात् शैतान हो सकता है। और फिर, हम निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि प्रार्थना में यह भी शामिल है कि भगवान मुझे मेरे जीवन में शैतान की प्रत्यक्ष गतिविधि से सुरक्षित रखें।

मेरे सबसे छोटे बेटे के पास एक बहुत ही असामान्य आध्यात्मिक उपहार है। वह इससे बिल्कुल नफरत करता है। हेडन राक्षसों को देख सकता है।

वे उसके लिए बहुत, बहुत स्पष्ट हैं। और मुझे याद है कि एक दिन मैं घर आया था, और हमारे पास कई बार ऐसा हुआ है। जब से वह छोटा बच्चा था, तब से ऐसे कई उदाहरण हैं जब उसे EBGB ने डरा दिया था। हम एक बार घर आए, और वह रोता हुआ नीचे आया।

उसने अपनी बाहों में एक बहुत बड़ी पुरानी ईएसवी स्टडी बाइबल लपेटी हुई थी। और उस समय उसकी उम्र 17 साल थी। और वह सचमुच मेरी बाहों में कूद पड़ा।

और उसने कहा, डैडी, वे गैराज में हैं। वे गैराज में हैं। वे घर में नहीं आ सकते, लेकिन वे गैराज में हैं।

वह भयभीत था। वह जानता है कि हम मांस और रक्त के खिलाफ संघर्ष नहीं करते क्योंकि वह इसे देख सकता है, और इसलिए यह हमारी निरंतर बातचीत का हिस्सा रहा है।

अब जब वह मरीन में है, तो मैंने पूछा, आप उसके साथ कैसे काम कर रहे हैं? और वह कभी-कभी जाता है, मैं अभी भी उन्हें देख सकता हूँ। मैंने कहा, मैं ज़्यादातर नहीं देख पाता, लेकिन वे अभी भी वहाँ हैं। मुझे पता है कि वे वहाँ हैं।

मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मेरा एक अच्छा दोस्त है जो उन्हें सूंघ सकता है। सल्फर की बदबू उसे कई बार इतनी तेज़ लगती है कि उसे शारीरिक रूप से उठकर वहाँ से चले जाना पड़ता है।

क्योंकि आध्यात्मिक गतिविधि बहुत मजबूत है। मैंने हमेशा कहा, आप जानते हैं, हम मांस और रक्त के खिलाफ संघर्ष नहीं करते हैं। मैंने कहा कि यह सबसे अजीब छंदों में से एक है क्योंकि मैं मांस और रक्त के साथ संघर्ष करता हूं।

मुझे नहीं पता कि पॉल किस बारे में बात कर रहा है। और फिर आपको बस एक पादरी के रूप में अपने पहले अनुभव से गुजरना है, है न? जहाँ आप किसी तरह के आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होते हैं। भूत-प्रेत भगाने और अन्य चीज़ों से भी नहीं।

जब शैतान की आपके चर्च के लोगों या आप तक सीधी पहुँच होती है, और यह एक डरावनी बात है। लगभग एक साल ऐसा था कि हर सुबह, हर रविवार सुबह 3 बजे , और मेरा मतलब 2.59 नहीं है, मेरा मतलब 3.01 नहीं है, मेरा मतलब 3.00 है। क्योंकि घड़ी डिजिटल है।

मैं जाग गया। मुझे आवाज़ों, चीखों, मेरा नाम पुकारे जाने, जंजीरों के खड़खड़ाने और अंततः बिस्तर से खींचकर उठाए जाने से जगाया गया। और यह एक बात थी।

लेकिन एक सुबह उन्होंने मेरी पत्नी को बिस्तर से खींच लिया। और जब मैं सुसमाचार प्रचार करने गया तो 3 बज चुके थे। और शैतान नहीं चाहता था कि मैं सुसमाचार प्रचार करूँ।

तो, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। यह आपके लिए है क्योंकि आप अपने चर्च के नेता हैं। और अगर वह आप तक नहीं पहुँच पाता है, तो वह आपकी पत्नी तक पहुँचेगा, या वह आपके बच्चों के पीछे जाएगा।

और आध्यात्मिक युद्ध की वास्तविकता को नकारना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। इसलिए आप सभी को, मैं बार-बार इस पर आता रहता हूँ, आपको गैरी बेशियर के आध्यात्मिक युद्ध पर 10 घंटे के सेमिनार को सुनना चाहिए। यदि आप शैतान की चालों से परिचित नहीं हैं, तो कृपया, कृपया शैतान जो कर रहा है, उसे समझें।

और यही सबसे अच्छा तरीका है जो मैं जानता हूँ। तो, आखिर क्या? आखिर क्या? यह दिलचस्प है। जैसे ही मैंने उपदेश देना बंद किया, यह सब चला गया। जब मैं उठा, तभी मुझे पता चला कि कमरे में कुछ है।

लेकिन जब से मैंने प्रचार करना बंद किया है, तब से ऐसा सिर्फ़ एक बार हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। इसलिए, अगर आप अपने आस-पास कोई शैतानी गतिविधि नहीं चाहते हैं, तो बस सभी को बताएँ कि वे ठीक हैं और बस आराम से बैठकर जीवन का आनंद लें।

और आपके जीवन में कोई शैतानी गतिविधि नहीं होगी। मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि शैतान को डर है कि राजा के संदेशवाहक द्वारा परमेश्वर के राज्य के आने और उसके साथ आने वाली शैतान का विरोध करने की शक्ति के बारे में स्पष्ट घोषणा की जाएगी। वह इसी बात से भयभीत है।

खैर, तो, यह क्या कह रहा है? मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा हूँ जो मैं सोच पाया हूँ। और मैंने इस पर बहुत कुछ पढ़ा है।

हो सकता है कि किसी और के पास दूसरा हो। लेकिन एक अलंकार है जिसे लिटोट्स कहते हैं। लिटोट्स और हम अब अंग्रेजी में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते।

तो, यह एक अजीब बात है। और लिटोटेस का मतलब यह है कि अगर आप एक बात कहना चाहते हैं, तो आप विपरीत बात को नकार देते हैं। तो, उदाहरण के लिए, आप कहेंगे, कुछ नहीं।

तो, आप विपरीत को नकारते हैं। आप कई का मतलब निकालना चाहते हैं। इसलिए आम तौर पर, अब हम सिर्फ़ कई कहते हैं।

लेकिन पुरानी अंग्रेज़ी में, लिटोट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, और उनकी संख्या बहुत कम थी। कोई मतलबी शहर नहीं। मतलबी, है न? यह एक बड़ा शहर था।

यह कोई मामूली शहर नहीं था। यह एक अच्छी समानता है। धन्यवाद।

माफ़ करें? वह बुरी नहीं दिखती। हाँ, यह पहली डेट पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अरे, तुम बुरी नहीं दिखती।

मुझे लगता है कि अगर यह एक लिटोटेस है, और मुझे यकीन नहीं है कि यह है। मैं इससे बेहतर स्पष्टीकरण नहीं ढूँढ़ पा रहा हूँ। यह यह नहीं कह रहा है कि ईश्वर हमें प्रलोभन में ले जा रहा है या ईश्वर हमें परीक्षण में भी ले जा रहा है।

वह जो कहना चाहता है, उसके विपरीत कह रहा है। और इसलिए, उसका जोर हमें दुष्ट से बचाने पर है। और उस बात को समझाने के लिए, वह इसके विपरीत कहता है।

और इसका विपरीत हमें शैतान के प्रलोभन में ले जा रहा है। इसलिए, वह ऐसा नहीं करता है, यानी, वह हमें दुष्ट से बचाता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसे समझ सकता हूँ।

और इसलिए जब मैंने इसका प्रचार किया, तो मैंने इसे खुला छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुख्य बिंदु, प्रश्नों को अलग रखते हुए, श्लोक 13 का मुख्य बिंदु यह है कि हम ईश्वर हैं जो हमें शैतान से और शैतान के काम से बचाता है। और मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस बात का पहला भाग बिंदु को स्पष्ट करने के लिए विपरीत कह रहा है। और मैंने बस उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जिसके बारे में मुझे यकीन था।

तो वैसे भी, मैं अंतिम स्तुति के लिए कहूंगा, क्योंकि वह राज्य और शक्ति और महिमा हमेशा के लिए है, आमीन। यह शुरुआती पांडुलिपियों में नहीं है। मैथ्यू के लिखे जाने के लगभग 150 साल बाद यह फिर से दिखाई देने लगा।

हम जानते हैं कि आरंभिक ईसाई शास्त्रियों में चर्च संबंधी अलंकृत भाषा का प्रयोग करने की प्रवृत्ति थी। हम इसे बाइबल में कई अन्य स्थानों पर देख सकते हैं। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते थे, तो हम हमेशा इसे सिर्फ़ इसलिए कहते थे क्योंकि इसे न कहने से ऐसा लगता था कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करना समाप्त नहीं कर पाए हैं जो चर्च में पले-बढ़े हैं।

लेकिन यह निश्चित रूप से मैथ्यू द्वारा अपना सुसमाचार लिखे जाने के बाद जोड़ा गया था, यही कारण है कि यह किसी भी आधुनिक भाषण अनुवाद में नहीं है। आप जानते हैं, मैं वास्तव में श्लोक 14 से 15 को इंगित करना भूल गया। मुझे लगता है कि उन्होंने ऋण के बारे में स्टॉक समाप्त कर दिया।

उसने शैतान के बारे में प्रार्थना की। और फिर, वह कह रहा है, मुझे पता है कि यह वास्तव में कठिन है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि मैंने वास्तव में वही कहा जो मैंने अभी कहा। मेरा मतलब है, मुझे आश्चर्य है कि क्या शिष्यों ने श्लोक 13 सुना भी था।

मेरा अनुमान है कि श्लोक 12, वे अभी भी अपना सिर खुजला रहे थे और सोच रहे थे, हुह, क्या, उसने क्या कहा? पतरस, क्या तुमने ऐसा कहा? और यीशु ने कहा, नहीं, मैंने वास्तव में ऐसा कहा था। यदि तुम दूसरों को क्षमा करते हो जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन यदि तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा।

सिद्धांत और पारस्परिकता, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो, आप इसे इससे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, प्रार्थना पर कोई टिप्पणी या प्रश्न, विशेष रूप से श्लोक 13 पर? क्या होगा यदि परीक्षण गैर-क्षमा पर एक अनुशासनात्मक परीक्षण है? वह अनुशासनात्मक परीक्षण में नहीं है, फिर भी वह हमें इस पूर्वोक्त बुराई से बचाता है। या शायद अगर यह, दूसरे शब्दों में, किसी अन्य लेख में अनुवादित होता है, तो यह एक प्रदर्शनकारी बिंदु हो सकता है।

वह दूसरों को माफ न करने की बुराई का वर्णन करता है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझा जाए।

क्या आप लोगों ने यह सुना है? यह तकनीकी रूप से एक एनाफोरिक लेख होगा क्योंकि यह श्लोक 12 में क्षमा के मुद्दे पर वापस जाएगा। व्याकरणिक रूप से यह ऐसा ही होगा। आप जानते हैं, मुझे लगता है, यह कहना हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है, अगर उसका यही मतलब था, तो उसने इसे अलग तरीके से कहा होता।

क्योंकि हम सभी अलग-अलग बातें कहते हैं। यह मुझे नहीं लगता, फिर से, शायद सिर्फ़ परंपरा है, यह मुझे स्वाभाविक रूप से उस तरह से नहीं लगता। यह प्रलोभन नहीं है, या माफ़ न करने का प्रलोभन नहीं है, या यह सिर्फ़ प्रलोभन कहता है।

तो, आपको कुछ के साथ आना होगा, और आप, आप जानते हुए, एक बहुत मजबूत प्रासंगिक तर्क के साथ आएंगे कि यह सिर्फ नहीं था, भले ही ग्रीक में प्रलोभन कहा गया हो, कि वह एक विशिष्ट प्रकार के प्रलोभन के बारे में सोच रहा था। आपका तर्क होगा, ठीक है, उसने अभी यही कहा है, और यही वह कहने जा रहा है। तो यह उन दोनों के बीच में है।

अगर यह माफ़ न करने का परीक्षण है। क्या आपको यह पसंद नहीं है कि मैं यहाँ आपकी मदद कैसे कर रहा हूँ? मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं मदद कर रहा हूँ। वह वास्तव में एक अनिवार्य से एक अनिश्चितकालीन उपवाक्य में बदल जाता है, जो निषेध को व्यक्त करने का एक और तरीका है।

इसलिए, व्याकरण की प्रकृति में बदलाव आया है। इसलिए भले ही अंग्रेजी में यह एक और अनिवार्य वाक्य की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें एक अनिवार्य शक्ति है, लेकिन यह व्याकरण को तोड़ता है।

और हमें प्रलोभन में मत ले जाओ। मैं यह प्रलोभन कहना चाहूँगा: मैं बस यही चाहता हूँ कि यूनानी लोग अलग होते। बुराई से बचाता है, माफ़ न करने की बुराई से।

दूसरा तर्क यह है कि आपको श्लोक 16 में 4 मिला है, जो 14 को पिछले श्लोक से जोड़ता है। और इसलिए, पारंपरिक व्याख्या 4 है, आपको श्लोक 12 पर जाने के लिए श्लोक 13 को छोड़ना होगा। और आपकी व्याख्या में, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है।

और यह एक तर्क है। जब मैं इस पर झुकता हूँ तो यह चीज़ आगे बढ़ती रहती है, है न? माफ़ करें। मैं मैट को उठने के लिए कहूँगा और फिर से फ़ोकस की जाँच करूँगा।

इसके लिए खेद है। खैर, यह निश्चित रूप से विरोधाभास का परिणाम होगा, और जाहिर है , भगवान ने आपको अपने अनुशासनात्मक परीक्षण के साथ छोड़ दिया है। हाँ, और यही बात है।

इसीलिए अगर यह सब लिटोटेस नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आपकी व्याख्या नंबर दो हो सकती है क्योंकि मैं कोई मतलब नहीं निकाल सकता। वास्तव में बहुत प्रशंसा है।

मैं श्लोक 13a की अकेले व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं सूझ रहा है जिससे इसका कोई मतलब निकले। तो, या तो आप इसे 13 के दूसरे हिस्से से जोड़ दें, या आपको ऐसा कुछ करना होगा।

लेकिन फिर से, मैं... मैं यीशु को यह नहीं बता रहा हूँ कि उसे कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में प्रलोभन में कुछ संकेत की उम्मीद करता हूँ कि वह किसी विशिष्ट प्रलोभन के बारे में सोच रहा था, जिसे उसने अभी... कुछ इसी तरह की बात। वैसे भी। खैर, अगर आपके पास जेम्स नहीं होता, तो यह ठीक होता।

हम जो करते हैं, भगवान करता है... वह हमें इस अर्थ में परीक्षा में नहीं डालता कि वह चाहता है कि हम असफल हो जाएं। जब मैं... मैं स्कॉटलैंड में था, तो मैं बहुत लंबा था। स्कॉट्स बहुत छोटे होते हैं।

और मैं पहले थोड़ा लंबा था और बहुत ऊंची छलांग लगा सकता था। मैंने राष्ट्रीय स्कॉटिश टीम में लो पोस्ट खेला। और यह बहुत मजेदार था।

क्योंकि मैं बाकी सभी से बहुत बड़ा था, और इसलिए हम कहीं राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल रहे थे। और मैं एक अच्छा फ्री-थ्रो शूटर नहीं हूँ।

यह बस... मेरा मतलब है, कुछ समय के लिए, मैंने जंप शॉट शूट करना शुरू कर दिया। जंप शॉट को पूरा करने का मेरा प्रतिशत फ्री थ्रो से कहीं ज़्यादा था। लेकिन फिर भी, मुझे फ्री थ्रो से जूझना पड़ा।

तो, मैं फ्री थ्रो मारने की तैयारी कर रहा था, और अचानक मैंने सुना, शर्त लगाओ कि तुम चूक जाओगे! मुझे बस परेशान किया जा रहा था, इसलिए मैंने फिर से ड्रिबल किया। शर्त लगाओ कि तुम चूक जाओगे! यह आवाज़ बहुत जानी-पहचानी है। यह कोच की आवाज़ थी।

और मैंने उसकी तरफ देखा। हम शायद बहुत आगे निकल गए होंगे, नहीं तो मैं उसे अपने पास आने नहीं देता। और मैंने उसकी तरफ देखा, और वह बोला, अगर तुम चूक गए तो मैं तुमसे फिर से शर्त लगाऊंगा ।

उसने मुझसे बीयर पर शर्त लगाना शुरू कर दिया कि मैं अपना फ्री थ्रो मिस कर दूंगा। लेकिन यह दुनिया की सबसे अजीब बात है। और मैंने शॉट मारा, और मैं चूक गया।

और मुझे उसके लिए बीयर खरीदनी पड़ी। तुम्हें पता है, वह चाहता था कि मैं असफल हो जाऊँ। किसी कारण से वह मुझे पसंद नहीं करता था।

मुझे नहीं पता। वह वाकई चाहता था कि मैं इसे मिस कर दूं। उसने मुझे खेलने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ी।

लेकिन मैं इतना अच्छा था कि मुझे खेलने का मौका मिला। लेकिन उसके साथ हमेशा तनाव रहता था। वह चाहता था कि मैं असफल हो जाऊँ।

यह परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम असफल हों। वह मृत्यु की छाया की घाटी में हमारे साथ चलेगा।

वह हमें अनुशासित करेगा। उसके बच्चे। इब्रानियों 12.

लेकिन वह नहीं चाहते कि हम असफल हों। वह कोच नहीं है। किसी का नेतृत्व करना और फिर यह सोचना कि मैं आशा करता हूँ कि वे असफल हो जाएँ, यह विचार गलत है।

वे प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं। वह ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर नहीं है।

लेकिन वह हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहाँ हमारी परीक्षा होती है, और हम बढ़ते हैं, और हम ठोकर खाते हैं, और हम सीखते हैं। जॉनी एरिक्सन टाटा के ब्रोशर में दुख के बारे में एक बात है। मुझे लगता है कि वह पाइपर या केलर को उद्धृत कर रही है।

मुझे नहीं पता कौन सी बात है। लेकिन यह पंक्ति दुख के बारे में है। कभी-कभी, भगवान जो नफरत करते हैं उसे वह पूरा करने की अनुमति देते हैं जिससे वह प्यार करते हैं।

और यह बात यहाँ भी सही बैठती है, है न? कभी-कभी, हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहाँ चर्च में समस्याएँ होती हैं या विवाह में समस्याएँ होती हैं या शारीरिक क्षति होती है या कर्स्टन पर हमला होता है। वह हमारे साथ है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सीखने और विकसित होने का समय है। यह ठीक रहेगा।

तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। यही समस्या है। यही समस्या है।

मैं नेतृत्व नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, हे ईश्वर, कृपया मुझे परीक्षा के समय में मत डालो। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप मुझे परीक्षा के समय में मत डालो जहाँ मैं असफल हो जाऊँ।

लेकिन यह तो वादा हो चुका है। 1 कुरिन्थियों 10. और इसलिए, एक सामान्य नियमित प्रार्थना के रूप में, मैं यह नहीं कह सकता कि, हे परमेश्वर, मुझे उन परिस्थितियों से दूर रख जहां मैं आगे बढ़ सकता हूं।

यदि यह क्षमा न करने से जुड़ा है, तो प्रलोभन क्षमा न करने का है। और यह आपको नष्ट कर देगा।   
  
यह डॉ. बिल मौंस द्वारा माउंट पर उपदेश में दी गई शिक्षा है। यह मैथ्यू 6:11 और उसके बाद का सत्र 11 है, प्रभु की प्रार्थना, भाग 2।