**डॉ. डेविड एल. मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी,
सत्र 25, पवित्र आत्मा, भाग 2**

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह पवित्र आत्मा पर सत्र 25 है, भाग 2।

हम न्यू टेस्टामेंट के धर्मशास्त्रीय विषय या न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा पर चर्चा कर रहे हैं और हमने जो कहा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए दो बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं।

नंबर एक, हमने देखा कि पवित्र आत्मा केवल नए नियम का विषय नहीं है। यह चर्च का विषय नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो केवल नए नियम के लेखकों के साथ नए नियम में उभरता है या सामने आता है, लेकिन हमने देखा है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में एक अभिन्न भूमिका निभाता है ताकि यह अपने लोगों के साथ परमेश्वर की ऐतिहासिक छुटकारे की गतिविधि के बाइबिल के धार्मिक विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाए।

और फिर दूसरा, उससे संबंधित, हमने देखा है कि पूरे नए नियम में पवित्र आत्मा हमेशा मौजूद है, हालाँकि नए नियम के लेखक कभी-कभी इसकी कल्पना करते हैं, खासकर जैसा कि हम आज देखेंगे, इसे अलग-अलग कल्पना और भाषा के साथ कल्पना करते हैं जो आपको पुराने नियम में नहीं मिल सकती है। पवित्र आत्मा को हमेशा नए नियम के संबंध में अपनी आत्मा देने और अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलने के परमेश्वर के वादों की पूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। पवित्र आत्मा हमेशा एक संकेत है कि उद्धार का नया युग शुरू हो गया है और परमेश्वर ने अब अपने पुराने नियम के वादों को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा उंडेल दी है।

और हमने देखा है कि सुसमाचार और प्रेरितों के काम में भी, पवित्र आत्मा लोगों को उसकी सेवा करने के लिए सशक्त बनाता है। यह पहचानता है और संकेत देता है कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं। हमने पवित्र आत्मा को भाषण और भविष्यवाणी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा है, यानी प्रेरणादायक भाषण और भविष्यवाणी की भाषा में।

लेकिन अब मैं नए नियम के बाकी हिस्सों पर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कैसे साहित्य के विभिन्न संग्रह पवित्र आत्मा के विषय को विकसित करते हैं। हम प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ेंगे। हम पॉल के पत्रों को देखेंगे।

पौलुस में पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। आप इसे हर जगह, आत्मा के संदर्भों में पाते हैं। लेकिन हम तथाकथित सामान्य पत्रों या पत्रों में से कुछ पाठों को देखेंगे, और फिर हम पवित्र आत्मा के कार्य और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में पवित्र आत्मा की भूमिका पर विचार करके समाप्त करेंगे।

लेकिन एक बार फिर, समझने के लिए मुख्य विशेषता यह है कि पॉलिन साहित्य और अन्य जगहों पर पवित्र आत्मा एक संकेत है कि उद्धार का नया युग शुरू हो गया है, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई उद्धार का नया युग, पुराने नियम में वादा किया गया। अब जबकि नया युग शुरू हो गया है, परमेश्वर की नई सृष्टि, उसका राज्य, नई वाचा का उद्धार, और पवित्र आत्मा संकेत या संकेत हैं कि यह हो चुका है। और इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ वह है पॉल के पत्रों को देखना।

और एक बार फिर, हमारे पास पूरे पाठ और सभी विवरणों की जांच करने और पवित्र आत्मा के कार्य करने के हर तरीके का पता लगाने का समय नहीं है। लेकिन एक बार फिर, मैं पवित्र आत्मा के संबंध में कुछ प्रमुख फोकस या प्रमुख विषयों का पता लगाना चाहता हूं, खासकर पुराने नियम की पूर्ति के प्रकाश में और कुछ चीजों के प्रकाश में जिन्हें हमने सुसमाचार और प्रेरितों के काम में देखा है। अब, पौलुस के पत्रों के साथ, पहचानने वाली पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के साथ मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति को इंगित करने के लिए कार्य करता है।

इसलिए, पौलुस के पत्रों में कई स्थानों पर, हम उनमें से सिर्फ़ कुछ पर ही नज़र डालेंगे, लेकिन कई स्थानों पर, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। यह मंदिर के बाइबिल धर्मशास्त्रीय विषय के साथ संयोजन में किया जाता है, जहाँ यदि आप मंदिर के बारे में हमारी चर्चा पर वापस जाते हैं, तो आपको याद होगा कि मंदिर की छवि और मंदिर की भाषा लोगों में ही स्थानांतरित हो जाती है और उनमें ही अपनी पूर्णता पाती है। लेकिन फिर परमेश्वर की अपने लोगों के साथ उपस्थिति, परमेश्वर का तम्बू मंदिर अपने लोगों के साथ रहता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से देखा जाता है।

परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से ही वह अपने लोगों के साथ रहता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, दूसरा, हम मंदिर में निवास के संबंध में पुराने नियम के पाठ की फिर से जांच नहीं करेंगे, लेकिन 2 कुरिन्थियों के अध्याय 6 और 16 में, हम पहले ही देख चुके हैं कि 1 कुरिन्थियों में, पौलुस ने मंदिर के मूल भाव को विकसित करना शुरू कर दिया है। वह बहुवचन का उपयोग करके कुरिन्थियों को संबोधित करता है।

क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुद ही परमेश्वर के मंदिर हो? या तुम खुद ही एक मंदिर हो, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वह 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 को देखना है, और हम पहले ही उस पाठ पर विचार कर चुके हैं। लेकिन अध्याय 6, श्लोक 16 में, परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के बीच क्या समझौता है? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। और फिर, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनके साथ रहूँगा और उनके बीच चलूँगा।

मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। हमने इसे लेखक के संदर्भ में देखा, न केवल कुरिन्थियों को परमेश्वर के मंदिर के रूप में संबोधित किया, बल्कि पुराने नियम के पाठ को भी उद्धृत किया, जो वास्तव में यहेजकेल अध्याय 37 और लैव्यव्यवस्था अध्याय 26 से दो पाठों का संयोजन है। लैव्यव्यवस्था 26, परमेश्वर के अपने निवास में निवास करने की आशा करता है।

यहेजकेल अध्याय 37 में परमेश्वर के अपने युगांतिक मंदिर में निवास करने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसका वर्णन यहेजकेल आगे करता है। अब, लेखक इसे कुरिन्थ के विश्वासियों पर लागू करता है। और हमें शायद इसे समझना चाहिए, हालाँकि यह ठीक से नहीं कहता कि वे कैसे परमेश्वर के मंदिर हैं। ऐसा कैसे है कि परमेश्वर उनके साथ रहता है और उनके बीच चलता है? यदि आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16 पर वापस जाएँ, तो यह वह पाठ है जहाँ पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे बीच वास करती है? तो, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16 में और 2 कुरिन्थियों 6.16 के साथ मिलकर, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है जहाँ वह अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से वास करता है।

आपको इफिसियों की पुस्तक और अध्याय 2 में एक समान विषय मिलता है, जो श्लोक 11 से शुरू होने वाला एक लंबा खंड है जहाँ पौलुस ने पुराने नियम के भविष्यसूचक पाठ यशायाह के आधार पर यहूदी और गैर-यहूदी के बीच संबंधों को बहाल किए जाने के रूप में वर्णित किया है। यशायाह की बहाली का वादा अब परमेश्वर द्वारा यहूदियों और गैर-यहूदियों को एकजुट करके पूरा किया गया है। यह विवरण मंदिर के संदर्भ में परमेश्वर के लोगों के संदर्भ के साथ चरम पर पहुँचता है।

और इसलिए, पद 19, परिणामस्वरूप, अब आप विदेशी और अजनबी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के लोगों के साथ नागरिक हैं और उसके घराने के सदस्य भी हैं, जिसे सामान्य घरेलू छवि के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन फिर यह आगे बढ़ता है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर निर्माण करता है, यीशु मसीह स्वयं उसमें मुख्य कोने का पत्थर है। पूरी इमारत एक साथ जुड़ जाती है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है।

तो, मंदिर की भाषा का चर्च पर अनुप्रयोग, लेकिन फिर यह श्लोक 22 पर आगे बढ़ता है और कहता है, और उसमें, तुम दोनों एक साथ मिलकर एक निवास बन रहे हो जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा रहता है। तो, आत्मा वह साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उसका निवासस्थान, मंदिर की उपस्थिति और मंदिर का निवास है, और अब वह अपने लोगों के बीच में है। मैंने यह भी सुझाव दिया कि हमें शायद इफिसियों के अध्याय 5 और श्लोक 18 को भी इसी तरह पढ़ना चाहिए।

हालाँकि लेखक अध्याय 5, पद 18 में मंदिर शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन पॉल कहता है, शराब से मतवाले मत बनो, जो व्यभिचार की ओर ले जाता है, बल्कि इसके बजाय आत्मा से भर जाओ। हमें शायद यह भी समझना चाहिए कि यहेजकेल और अन्य पुराने नियम के ग्रंथों में परमेश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में, परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर को भर रही है, मंदिर परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है ताकि आत्मा अब, विशेष रूप से इफिसियों 2 और 20 और 21 और 22 में पॉल ने जो कहा है, उसके प्रकाश में, अब आत्मा चर्च को भर रही है। और हमें शायद इफिसियों के अध्याय 5, पद 18 को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसे सामूहिक रूप से पढ़ना चाहिए।

संपूर्ण कलीसिया एक मंदिर है जिसे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से या उसके द्वारा अपनी महिमामय उपस्थिति से भरता है। इसलिए, पवित्र आत्मा का पहला मुख्य कार्य जो हम पौलुस के पत्रों में पाते हैं, वह यह है कि आत्मा के माध्यम से ही परमेश्वर की मंदिर उपस्थिति अब उसके लोगों के साथ रहती है। मंदिर की उपस्थिति परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा मध्यस्थता की जाती है।

परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से अपने लोगों के साथ या अपने मंदिर के लोगों में निवास करता है। अन्य पुराने नए नियम के ग्रंथों के अनुरूप, और फिर से, इसे आत्मा के व्यापक कार्य के रूप में देखा जा सकता है, पवित्र आत्मा एक संकेत है कि उद्धार के नए युग का उद्घाटन हो चुका है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई उद्धार का आने वाला नया युग, भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रत्याशित नई वाचा, उदाहरण के लिए यहेजकेल अध्याय 36, और वे सभी ग्रंथ जो यशायाह अध्याय 44, योएल अध्याय 2 और अन्य जगहों में परमेश्वर द्वारा अपनी आत्मा को उंडेलने का उल्लेख करते हैं, अब अपने लोगों, चर्च, यहूदी और गैर-यहूदी से मिलकर बने चर्च के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपनी पूर्ति पाते हैं।

अब , जैसा कि मैंने कहा, हम अक्सर पौलुस को आत्मा को संदर्भित करने के लिए विभिन्न रूपकों का उपयोग करते हुए पाते हैं। हम उसे मुहर लगाने या बपतिस्मा देने या फिर से भरने की भाषा का उपयोग करते हुए देखेंगे, हालाँकि इफिसियों 5 में भरने की भाषा भी नए नियम की अवधारणा नहीं है। यह संभवतः परमेश्वर द्वारा मंदिर को अपनी महिमामय उपस्थिति से भरने से जुड़ा है।

लेकिन कुछ भाषाएँ पुराने नियम में पाई जाने वाली भाषा से अलग हो सकती हैं, फिर भी, यह स्पष्ट है कि पौलुस पवित्र आत्मा को एक संकेत के रूप में समझता है कि उद्धार का नया युग, नई वाचा, भविष्यवाणी साहित्य में प्रत्याशित नई सृष्टि अब आरंभ हो चुकी है। इसलिए, उदाहरण के लिए, पौलुस पवित्र आत्मा के कार्य करने के विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए, अध्याय 1 और पद 14 में, मुझे 13 को भी पढ़ने की आवश्यकता है, और आप भी मसीह में शामिल थे जब आपने सत्य का संदेश, अपने उद्धार का सुसमाचार सुना जब आपने विश्वास किया कि आप उसमें, मसीह में, एक मुहर, वादा किए गए पवित्र आत्मा के साथ चिह्नित थे। यह दिलचस्प है, क्योंकि वह इसे वादा किए गए पवित्र आत्मा के रूप में वर्णित करता है।

उसे किसने और कहाँ वादा किया था? संभवतः फिर से, पुराने नियम का संदर्भ, पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों में उंडेलने का वादा किया था। पवित्र आत्मा का वादा किया गया आशीर्वाद जो हमें यशायाह और यहेजकेल में फिर से मिलता है जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जिसे मसीह ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 में योएल अध्याय 2 की पूर्ति में अपने लोगों में उंडेलने का वादा किया है। तो, यह वादा किया गया पवित्र आत्मा है। फिर से, पॉल एक मुहर की भाषा का उपयोग करता है, जो सुरक्षा और संरक्षण और रखने का सुझाव देता है, लेकिन यह इस संदर्भ में है कि यह कुछ नया नहीं है जो होता है, लेकिन यह वादा किए गए पवित्र आत्मा से कम नहीं है।

पद 14, जो हमारी विरासत की गारंटी देने वाला एक जमा है, पुराने नियम की भाषा में, हमारी विरासत उन लोगों के छुटकारे तक जो परमेश्वर की संपत्ति हैं, उसकी महिमा की स्तुति के लिए। इसलिए, पवित्र आत्मा ने तब कार्य किया; उंडेला गया पवित्र आत्मा हमारी भावी विरासत की गारंटी के रूप में कार्य करता है और आने वाले समय की विरासत की गारंटी के रूप में कार्य करता है। लेकिन पवित्र आत्मा उससे कम नहीं है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया था।

रोमियों अध्याय 8 और पद 23, सिर्फ़ कुछ चुनिंदा पाठों को देखने के लिए, इतना ही नहीं, पद 22, उसी संदर्भ में है जहाँ पवित्र आत्मा जैसा कि हमने इफिसियों में देखा, हमारे ऊपर उंडेला गया है, वादा किया गया पवित्र आत्मा, हमारी भावी विरासत की गारंटी के रूप में। रोमियों 8 के पद 22, हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि वर्तमान समय तक प्रसव पीड़ा में कराह रही है। इतना ही नहीं, बल्कि हम स्वयं जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आंतरिक रूप से विकसित होते हैं क्योंकि हम अपने दत्तक पुत्रत्व, अपने शरीर के छुटकारे के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं।

तो एक बार फिर, पवित्र आत्मा को पुराने नियम में दिए गए वादे के अनुसार गारंटी के रूप में उंडेला गया है, और यहाँ, पौलुस ने पहले फलों के बारे में पुराने नियम की भाषा का अधिक उपयोग किया है। पवित्र आत्मा हम पर आने वाले अधिक फलों के पहले फल के रूप में उंडेला गया है, जो हमारी भविष्य की विरासत है, एक नई सृष्टि में हमारे शरीर का भौतिक उद्धार। इसलिए पवित्र आत्मा एक संकेत, एक गारंटी के रूप में कार्य करता है, कि उद्धार का नया युग पहले से ही मौजूद है और इसका उद्घाटन पहले ही हो चुका है, यहाँ तक कि इसके भविष्य के प्रकटीकरण से भी पहले।

इफिसियों के अध्याय 4 और आयत 30, मैं सिर्फ़ इसका ज़िक्र करना चाहता हूँ क्योंकि लेखक कहता है, कोई भी गंदी बात अपने मुँह से न निकलने दें, बल्कि सिर्फ़ वही बोलें जो ज़रूरत के हिसाब से उन्‍नति के लिए मददगार हो, ताकि सुननेवालों को फायदा हो। और पवित्र आत्मा को दुखी न करें जिसके साथ आपको छुटकारे के दिन के लिए मुहरबंद किया गया है। अब, इस पाठ के बारे में कुछ बातें दिलचस्प हैं।

सबसे पहले, इफिसियों के अध्याय 1 और पद 13 के बीच समानता पर ध्यान दें, कि पवित्र आत्मा हमारी भावी विरासत की गारंटी देने वाली मुहर के रूप में कार्य करता है। पहले से ही और अभी तक नहीं के बीच संतुलन पर ध्यान दें। पहले से ही, आत्मा को हमारी भावी विरासत की गारंटी के रूप में डाला गया है।

दूसरा, पुराने नियम के साथ संबंध पर ध्यान दें। यशायाह अध्याय 66 में, जब हमने पवित्र आत्मा पर पुराने नियम की शिक्षा का सर्वेक्षण किया, यशायाह अध्याय 66 में, हमें पवित्र आत्मा का संदर्भ मिला जो पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों में डाला गया था, अर्थात, परमेश्वर के लोगों की जंगल की पीढ़ी, और यह तथ्य कि वे पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। दूसरे शब्दों में, पॉल यहाँ अपील कर रहा है, मुझे लगता है कि वह सीधे यशायाह अध्याय 66 का संकेत दे रहा है, और यह प्रदर्शित कर रहा है कि अब परमेश्वर के सच्चे लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे वही गलती न करें जो उनके पूर्वजों ने की थी, अब अपने भाषण के माध्यम से पवित्र आत्मा को दुखी करें जो पुराने नियम के वादों की पूर्ति में उनके भविष्य के छुटकारे की गारंटी के रूप में उन पर डाला गया है।

रोमियों अध्याय 8 और पद 16. नए नियम के एक और उदाहरण को देखने के लिए जो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को इस बात का संकेत बताता है कि उद्धार का नया युग पहले ही शुरू हो चुका है। अध्याय 8 और पद 16.

मैं पद 15 भी पढ़ूंगा। जो आत्मा आपको मिली है, वह आपको गुलाम नहीं बनाती है ताकि आप फिर से डर में जी सकें; बल्कि, जो आत्मा आपको मिली है, उसका निहितार्थ उद्धार के समय और नए युग की शुरुआत के पुराने नियम के वादे की पूर्ति में प्राप्त हुआ है। जो आत्मा आपको मिली है, वह आपको पुत्रत्व के लिए गोद लेने के लिए लाया है, और उसके द्वारा हम अब्बा पिता पुकारते हैं।

आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए अब पवित्र आत्मा इस बात का संकेत है कि परमेश्वर की सच्ची संतान कौन हैं। पवित्र आत्मा इस बात का संकेत है कि हम वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं और उद्धार के नए युग में भाग ले चुके हैं जो अब शुरू हो चुका है।

इसलिए, पवित्र आत्मा एक गारंटी के रूप में कार्य करता है कि नया युग अब आ गया है और यह इस बात का संकेत या संकेतक है कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं। उससे संबंधित, हम कई अन्य ग्रंथों को देख सकते हैं जो उद्धार के संबंध में आत्मा के कार्य के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में एक अलग श्रेणी नहीं है, बल्कि पहली श्रेणी से संबंधित है।

आत्मा इस बात का संकेत है कि उद्धार का नया युग आ चुका है, जो पुराने नियम के वादों की पूर्ति है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। हालाँकि, रोमियों, अध्याय 8 और पद 16 में हमने जो पाठ समाप्त किया है, वह पवित्र आत्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है, और वह यह है कि आत्मा एक पहचान चिह्न है कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं। हमने अभी रोमियों अध्याय 8, पद 16 और पद 8 पढ़ा। हालाँकि, आप शरीर के दायरे में नहीं हैं, बल्कि आत्मा के दायरे में हैं, यदि वास्तव में, परमेश्वर की आत्मा आप में रहती है।

और फिर, अगर किसी के पास मसीह की आत्मा नहीं है, तो वह मसीह का नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पौलुस भी परमेश्वर की आत्मा को मसीह की आत्मा के बराबर मानता है। लेकिन पवित्र आत्मा इस बात का संकेत है कि हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं।

यह इस बात का संकेत है कि अब हम आत्मा के दायरे में हैं और एक बार फिर हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ते हैं। हमें परमेश्वर के लोगों और उन लोगों के साथ पहचाना जाना चाहिए जो अब परमेश्वर के उद्धार के नए युग के दायरे में हैं। इससे भी अधिक स्पष्ट गलातियों का अध्याय 3 है, जिसमें हमें पवित्र आत्मा के बारे में और भी संदर्भ मिलते हैं।

गलातियों के तर्क के लिए पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है। गलातियों में पौलुस जो कर रहा है उसका एक हिस्सा तथाकथित यहूदीवादियों के खिलाफ तर्क करना है जो अंदर आ गए हैं। याद रखें कि हमने कहा था कि गलातियों में जिन प्रमुख सवालों से निपटा जा रहा है उनमें से एक यह है कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं।

यहूदी धर्म के अनुयायी इसका उत्तर यह कहकर दे रहे हैं कि परमेश्वर के सच्चे लोग अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं। जो लोग सच्चे यहूदी हैं, वे कानून का पालन करने की पहचान अपने ऊपर ले लेते हैं। पुरुषों के लिए, इसका मतलब खतना होना था।

बाकी सभी के लिए इसका अर्थ है सब्त का पालन करना और भोजन संबंधी नियमों का पालन करना, परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का क्या अर्थ है।

हम बाद में उस शब्द पर विचार करेंगे। लेकिन न्यायसंगत होने का क्या अर्थ है, परमेश्वर के उद्धार का अनुभव करना, अब्राहम की आशीषों में भाग लेना। किसी को अब्राहम का भौतिक वंशज होना चाहिए, या किसी को व्यवस्था के पहचान चिह्नों को अपने ऊपर लेकर अब्राहम के भौतिक वंशजों के साथ पहचान करनी चाहिए।

अब, इसके जवाब में, पौलुस अपने गैर-यहूदी गलातियों के मसीहियों से पूछना शुरू करता है जो उस पक्ष का पक्ष लेने और उसे खरीदने और यहूदीकरण करने वालों के साथ जाने के लिए लुभाए जाते हैं। वह पद 2 में यह कहकर शुरू करता है कि मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात सीखना चाहता हूँ। क्या तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से प्राप्त किया या जो तुमने सुना उस पर विश्वास करके? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि आत्मा के द्वारा शुरू करने के बाद अब तुम शरीर के द्वारा समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने इतना कुछ व्यर्थ अनुभव किया है? यही उन्होंने पवित्र आत्मा में और आत्मा प्राप्त करके अनुभव किया है यदि यह वास्तव में व्यर्थ था।

तो, फिर से, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देता है और आपके बीच चमत्कार करता है, व्यवस्था के कामों से या जो आपने सुना है उस पर विश्वास करके? दूसरे शब्दों में, पौलुस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने और पवित्र आत्मा के प्राप्त होने को इस बात की गारंटी के रूप में देखता है कि वे परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। पहचान चिह्न के रूप में कि वे परमेश्वर के लोगों में से हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर पौलुस पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं पर वापस जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेल रहा है।

पुराने नियम में वादे आम तौर पर परमेश्वर के लोगों, इस्राएल की परमेश्वर द्वारा पुनर्स्थापना के संदर्भ में होते हैं। अब, पौलुस उनसे बस यही पूछ रहा है कि क्या उन्हें पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से मिला है, या उन्हें पुराने नियम के नियम का पालन करने के साथ मिला है? निष्कर्ष यह है कि हमें पवित्र आत्मा तब प्राप्त करना चाहिए जब हम मसीह में विश्वास करते हैं। यह पुराने नियम का वादा किया गया पवित्र आत्मा है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि यदि गलातियों को यह प्राप्त हुआ तो वह अपने लोगों में उंडेल देगा।

यह परमेश्वर के लोगों की उनकी पहचान का प्रमाण है। वे मूसा के नियम का पालन नहीं करते, बल्कि वे केवल पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, जैसा कि वादा किया गया पवित्र आत्मा है जिसे परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों पर उंडेलेगा। पवित्र आत्मा उद्धार के नए युग के उद्घाटन की गारंटी देता है या संकेत देता है। यदि गलातियों ने केवल सुसमाचार में विश्वास करके और मसीह में विश्वास करके इसका अनुभव किया है, तो उन्हें परमेश्वर के लोगों की पहचान के रूप में कानून का जूआ अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, आत्मा परमेश्वर के सच्चे लोगों की पहचान के लिए एक पहचान चिह्न के रूप में कार्य करती है। पवित्र आत्मा पुत्रत्व से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के लोगों के लिए पहचान चिह्नों के विषय से संबंधित है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करके, पवित्र आत्मा गारंटी देता है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं।

उदाहरण के लिए, गलातियों में गैर-यहूदी ईसाई और परमेश्वर के सभी लोग, यहूदी और गैर-यहूदी, अब परमेश्वर के सच्चे पुत्र या सच्चे बच्चे हैं। इसलिए, उसी पुस्तक में, गलातियों के अध्याय 4 और पद 6 में, पौलुस फिर से वही बात कहता है। हम कैसे जानते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं? पुत्रत्व की यह भाषा, जैसा कि हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे जब हम उद्धार के बारे में बात करेंगे, उद्धार का बाइबिल-धर्मशास्त्रीय नया नियम विषय है।

पुत्रत्व को एक बार फिर से इस्राएल से किए गए परमेश्वर के वादों और इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस्राएल परमेश्वर का सच्चा पुत्र था। इस्राएल परमेश्वर और उसके लोगों का दत्तक पुत्र था।

अब सवाल यह है कि हम किस आधार पर परमेश्वर की संतान हैं? इस बात का क्या प्रमाण या गारंटी है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, जो इस्राएल से किए गए उसके पुराने नियम के वादों को पूरा करते हैं? अध्याय 4 और पद 6, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, वह आत्मा जो अब्बा पिता को पुकारती है। जिस NIV को मैं देख रहा हूँ, उसमें आत्मा को बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पवित्र आत्मा का संदर्भ है। फिर से, यह पुराने नियम के उन वादों का संदर्भ है जिनमें परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेल रहा है। तो अब यह तथ्य कि गलातियों ने परमेश्वर को पिता के रूप में स्वीकार करके अब्बा पिता पुकारने में सक्षम हैं, पॉल कहते हैं कि ऐसा इसलिए और केवल इसलिए है क्योंकि उनके पास पुराने नियम से वादा किया गया पवित्र आत्मा है जिसे परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलेगा।

एक और बहुत ही रोचक बात यह है कि गलातियों में पॉल के तर्क के अनुसार, पॉल के लिए पवित्र आत्मा अब्राहम से किए गए वादे के बराबर है। यानी, जब आप वापस जाते हैं और अब्राहम से किए गए पुराने नियम के वादों को देखते हैं, तो पॉल इसे अंततः पवित्र आत्मा के आशीर्वाद के रूप में देखता है। यह तथ्य कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देने का वादा किया था और पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा, वह आशीर्वाद परमेश्वर की आत्मा से निकलने वाली पवित्र आत्मा है।

गलातियों अध्याय 3 और पद 14. आइये देखें, मैं वापस ऊपर जाकर पद 13 पढ़ूँगा। मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया।

क्योंकि लिखा है, जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है, वह शापित है। उसने हमें इसलिए छुड़ाया कि अब्राहम को दी गई आशीष अब अन्यजातियों को मिले। मसीह यीशु के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

फिर से, पवित्र आत्मा का वादा सिर्फ़ वही पवित्र आत्मा नहीं है जिसका वादा परमेश्वर ने अब नए नियम में मसीहियों से किया है। बल्कि वह पवित्र आत्मा है जिसका वादा परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों पर उंडेलने के लिए किया है। और अब पौलुस इसे अब्राहम से किए गए वादे से जोड़ता है।

इसलिए, उत्पत्ति अध्याय 12 और उत्पत्ति के बाद के अध्यायों में, जब परमेश्वर अब्राहम से वादे करता है और उसे और पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद देने का वादा करता है, तो वह वादा अब अंततः पूरा होने में सक्षम है। अब जब मसीह ने इस्राएल को व्यवस्था के अधीन से छुड़ा लिया है, तो अब्राहम की आशीषें अब यहूदी और गैर-यहूदी दोनों पर समान रूप से बरसाई जा सकती हैं, जो वादा किया गया पवित्र आत्मा है। वास्तव में, यदि आप यशायाह अध्याय 44 में वापस जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक समान पहचान देखते हैं।

यशायाह अध्याय 44 और पद 3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा, हमने इस पाठ को पहले ही पवित्र आत्मा के पुराने नियम के वादे के संबंध में पढ़ा है और पानी उंडेलने और आत्मा उंडेलने के बीच के संबंध को देखा है, जिसे आप कभी-कभी नए नियम में भी पाते हैं। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएँ उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारी संतानों पर और अपनी आशीष तुम्हारी संतानों पर उंडेलूंगा।

तो अब, दिलचस्प बात यह है कि... और अगर आप पीछे जाएं, तो वह लोगों को संबोधित करता है, याकूब, मेरे सेवक, मत डर, श्लोक 2 में। तो, मेरी संतान और मेरे वंशजों की भाषा पर ध्यान दें, और उन्हें आशीर्वाद दें। यह उत्पत्ति 12 और उत्पत्ति और पुराने नियम में अन्य जगहों से अब्राहमिक वाचा की भाषा को याद दिलाता है। इसलिए, यशायाह अध्याय 44 भी अब्राहम की संतानों को दिए गए वादे को उस आशीर्वाद के बराबर बताता है जो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के रूप में उसके वंशजों को मिलेगा।

और इसलिए अब हम पाते हैं कि पौलुस गलातियों के अध्याय 3 और पद 14 में कुछ ऐसा ही कह रहा है, कि अब्राहम को अब जो आशीर्वाद दिया गया है वह पुराने नियम की पूर्ति में अन्यजातियों तक जाना है, और ताकि विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा का वादा प्राप्त कर सकें। हम शायद यशायाह 44 जैसे पाठों को याद कर रहे हैं। इसलिए, पवित्र आत्मा को अब्राहम से किए गए वादे के रूप में भी पहचाना जाना चाहिए।

मुझे लगता है कि हम पवित्र आत्मा को एक बार फिर पाते हैं, जो यहेजकेल 36 में हो रही घटनाओं की पूर्ति में है और नई वाचा का उद्धार जो यहेजकेल 36 में की गई प्रतिज्ञा के आधार पर आरंभ किया जाना है। हम पौलुस को पवित्र आत्मा को नवीनीकरण और पुनर्जन्म या पुनर्जन्म के साथ जोड़ते हुए पाते हैं, जैसा कि आप उदाहरण के लिए, यूहन्ना अध्याय 3 में पाते हैं। तो, तीतुस अध्याय 3 और पद 5। हमने पादरी पत्रों के कई संदर्भों को नहीं देखा है, इसलिए यहाँ एक है। उसने हमें हमारे द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों के कारण नहीं बल्कि उसकी दया के कारण बचाया।

उसने हमें पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जन्म और नवीनीकरण के स्नान के माध्यम से बचाया, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से उदारतापूर्वक हम पर उंडेला। फिर से, आत्मा को उंडेलने की उस भाषा पर ध्यान दें, जो फिर से पुराने नियम के पाठ को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती है। स्नान और पुनर्जन्म या पुनर्जन्म और नवीनीकरण की भाषा के साथ संबंध पर ध्यान दें।

मुझे लगता है कि यह सब पुराने नियम की भाषा को याद दिलाता है, इसलिए एक बार फिर पवित्र आत्मा एक संकेत है कि वादा किया गया नवीनीकरण, पवित्र आत्मा का वादा किया गया उंडेला जाना जो पुनर्जन्म और नवीनीकरण लाता है, यहेजकेल 36 और अन्य जगहों पर, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा हो गया है। और इसलिए, आप तीतुस 3:5 में भी पाते हैं कि अब यीशु, अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के कारण, प्रभु के रूप में महिमावान है, वह अब सक्षम है, अब जब उसने अपने लोगों को छुड़ाया है, तो वह अब अपने लोगों पर वादा किया गया पवित्र आत्मा उंडेलने में सक्षम है। हम यह भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा, उद्धार के साथ अपने कार्य में, एक नई सृष्टि का उद्घाटन करता है।

यह पवित्र आत्मा ही है जो नई सृष्टि को लाता है, और वह ऐसा नई सृष्टि के पुनरुत्थान वाले जीवन को लाने के द्वारा करता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 और पद 45। 1 कुरिन्थियों 15 में कई पाठ हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पद 45 में लिखा है: पहला मनुष्य, आदम, जीवित प्राणी बना, और अन्तिम आदम, जीवन देने वाली आत्मा बना।

श्लोक 46, पहले आध्यात्मिक नहीं आया, बल्कि प्राकृतिक आया, और उसके बाद आध्यात्मिक आया। इसलिए, नई सृष्टि का पुनरुत्थान जीवन अब यीशु मसीह द्वारा डाला जा रहा है। इसलिए, पवित्र आत्मा हमें भविष्य में मसीह के आगमन पर होने वाले परमेश्वर के लोगों के भौतिक पुनरुत्थान से पहले आध्यात्मिक या नई सृष्टि के पुनरुत्थान जीवन के बारे में बताकर एक नई सृष्टि का उद्घाटन करता है।

इसलिए, पवित्र आत्मा नई सृष्टि का उद्घाटन करता है, पुराने नियम की प्रतिज्ञा की गई नई सृष्टि का उद्घाटन करता है, हमें पहले से ही नई सृष्टि का आध्यात्मिक पुनरुत्थान जीवन देता है, जिसे पौलुस स्पष्ट करता है कि हम मसीह से संबंधित होने के कारण उसमें भागीदार हैं, जो जी उठा था। एक और महत्वपूर्ण विषय जो इस पाठ्यक्रम के अंत में हम जिस बारे में बात करेंगे, वह है पवित्र आत्मा। पूरे नए नियम में, हम पवित्र आत्मा को ईसाई नैतिकता के संबंध में पाते हैं।

हम पहले ही देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा एक नई वाचा का उद्घाटन करता है, लेकिन नई वाचा का एक हिस्सा, यदि आप यिर्मयाह और यहेजकेल दोनों पर वापस जाते हैं, तो यह है कि परमेश्वर हमारे हृदयों पर अपना नियम लिखेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, जिससे उसके लोग उसकी व्यवस्था का पालन करने और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे। वह उनके पत्थर के हृदय को निकाल देगा और उन्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से मांस का हृदय देगा।

इसलिए पवित्र आत्मा न केवल नई वाचा का उद्घाटन करता है, बल्कि पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हम अब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उस तरह का जीवन जीने में सक्षम हैं जैसा परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। वास्तव में, मुझे लगता है कि यदि आप पॉल के पत्रों को ध्यान से और बारीकी से पढ़ें, तो आप पाएंगे कि पॉल के सभी आदेश जो वह अपने पत्रों के माध्यम से बुराई और सद्गुणों की सूची और अन्य अनिवार्यताओं और आदेशों के रूप में देता है, उन्हें कभी भी ऐसी चीज़ों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जिन्हें हम किसी तरह अपनी शक्ति के तहत कर सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन पॉल, मुझे लगता है, हमेशा यह मानता है कि यद्यपि हम अपने कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, अंततः, यह पवित्र आत्मा ही है जो उस तरह का जीवन उत्पन्न करती है जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है।

आत्मा के फल पर प्रसिद्ध अनुभाग में गलातियों का अध्याय 5 इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। गलातियों 5 की आयत 13 से शुरू करते हुए पौलुस कहता है, "हे मेरे भाइयो और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उपयोग शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में मत करो। बल्कि प्रेम में नम्रता से एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि पूरी व्यवस्था इस एक आज्ञा को मानने में पूरी होती है: अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो।"

और फिर पद 16, इसलिए मैं तुम से कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, और तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं।

पद 18: परन्तु यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के आधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रत्यक्ष हैं: व्यभिचार, अशुद्धता, व्यभिचार, इत्यादि। पद 22: परन्तु आत्मा का फल प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और संयम हैं।

ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हो गए हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी।

दूसरे शब्दों में, मुझे लगता है कि पॉल इस खंड में क्या कह रहा है, और हम इस पाठ्यक्रम के अंत में इस पर वापस आएंगे जब हम आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता के धार्मिक विषय और व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉल इस खंड में क्या कह रहा है कि अंततः पुराने नियम के तहत पुराने नियम की व्यवस्था अपने आप में शरीर पर विजय नहीं पा सकती थी और अंततः शरीर के कामों पर विजय नहीं पा सकती थी। लेकिन अब यह केवल पवित्र आत्मा में रहने से ही संभव है, और यह केवल आत्मा में जीवन से ही संभव है, नई वाचा की आत्मा जो हमारे दिलों में परमेश्वर की व्यवस्था लिखती है, जो एक नया दिल और व्यवस्था को बनाए रखने की क्षमता लाती है, यह केवल नई वाचा की आत्मा से ही संभव है कि हम उस जीवन को उत्पन्न करने में सक्षम हैं जिसकी ओर पुराने नियम की व्यवस्था केवल इशारा कर रही थी और जिसकी आशा कर रही थी। अब वह जीवन जिया जा सकता है, वह फल पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन जीने से संभव है, जैसा कि पॉल कहते हैं।

इसलिए एक बार फिर, मुझे लगता है कि हम इस पाठ को अन्यायपूर्ण मानते हैं यदि हम इसे पुराने नियम में आने वाली आत्मा के वादों के प्रकाश में नहीं पढ़ते हैं, विशेष रूप से नए नियम में हमारे दिलों में परमेश्वर के नियम लिखने, हमें आत्मा देने, यहेजकेल 36, जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम बनाता है। अब, पवित्र आत्मा हमें पुराने नियम के कानून के अधीन होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में सक्षम बनाता है। और फिर से, गलातियों 6 या 5 हमें जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसे कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है या जैसे कि आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

वास्तव में, अध्याय 6 में, पॉल अपने पाठकों को विशिष्ट आदेश देगा, जिसका अर्थ है कि वे उनका पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंततः, पॉल को विश्वास है कि यह केवल परमेश्वर की आत्मा, नई वाचा की आत्मा की शक्ति से ही है, कि हम फल पैदा करने में सक्षम हैं, अर्थात, वह जीवन जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, जिसकी ओर कानून ने केवल संकेत किया और जिसकी आशा की। नए नियम के अन्य ग्रंथों पर आगे बढ़ते हुए, हम तथाकथित सामान्य पत्रों के केवल कुछ संदर्भों के साथ रुकेंगे, अर्थात, पॉल के पत्रों और प्रकाशितवाक्य के बीच की हर चीज को अक्सर सामान्य पत्र कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, इब्रानियों की पुस्तक में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। हमें पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा संदर्भ नहीं मिलते। इब्रानियों में दिलचस्प बात यह है कि पवित्र आत्मा जिस तरह से काम करता है, उसमें से एक तरीका यह है कि लेखक अक्सर पवित्र आत्मा को पवित्रशास्त्र के ज़रिए बोलते हुए देखता है।

इसलिए, जब इब्रानियों के लेखक पुराने नियम के पाठों को उद्धृत करते हैं, तो वे अक्सर इसे पवित्र आत्मा के बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए, पवित्र आत्मा के प्रकट होने, पवित्र आत्मा के बोलने, अध्याय 9 और पद 8 का यह विषय, पवित्र आत्मा यह दिखा रहा था कि जब तक पहला तम्बू खड़ा था, तब तक सबसे पवित्र स्थान में जाने का रास्ता प्रकट नहीं हुआ था। यह एक चर्चा के अंत में आता है जहाँ लेखक सांसारिक तम्बू की व्यवस्था के बारे में बात करता है और कैसे पुजारी साल में केवल एक बार आंतरिक अभयारण्य में प्रवेश कर सकता था, जहाँ वह अपने और लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था।

और फिर लेखक कहता है कि पवित्र आत्मा इस बात से यह दिखा रहा था कि परम पवित्र स्थान का मार्ग अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए, पुराने नियम के तहत घटित होने वाली कुछ घटनाओं में भी, लेखक पवित्र आत्मा को किसी बड़ी चीज़ की ओर इशारा करते हुए देखता है। जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं , उसमें पवित्र आत्मा के सबसे स्पष्ट संदर्भों में से एक यह है कि पवित्र आत्मा एक संकेत है कि उद्धार का नया युग शुरू हो गया है, कि नई सृष्टि अब पूरी हो गई है और एक वास्तविकता बन गई है, जो अध्याय 6 और श्लोक 4 में पाई जाती है। यह उन लोगों के लिए असंभव है जो एक बार प्रबुद्ध हो चुके हैं, स्वर्गीय उपहार का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा में साझा हुए हैं, और परमेश्वर के वचन की अच्छाई का स्वाद चख चुके हैं।

दिलचस्प बात यह है कि मैंने कहीं और तर्क दिया है कि अध्याय 6, श्लोक 4 से 6 में, वे सभी चीजें, प्रबुद्ध होना, स्वर्गीय उपहार का स्वाद लेना, पवित्र आत्मा में साझा करना, परमेश्वर के वचन की अच्छाई का स्वाद लेना, आने वाले युग की शक्तियाँ, ये सभी पुराने नियम के पाठ या पुराने नियम के विषयों को याद दिलाती हैं। और इसलिए, एक बार फिर, पवित्र आत्मा, अध्याय 6 में भी, लेखक आश्वस्त है कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना या परमेश्वर की आत्मा का अनुभव और उसमें हिस्सा लेना पुराने नियम से वादा किए गए पवित्र आत्मा में भागीदारी से कम नहीं है जिसे परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलेगा। मैं 1 पतरस में कई संदर्भों की ओर इशारा कर सकता हूँ।

मैं उन पर विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन 1 पतरस अध्याय 1. 1 पतरस अध्याय 1 एक ऐसा पाठ है जिसमें कई जटिल व्याख्यात्मक समस्याएँ हैं, और इस बात पर बहस हुई है कि कुछ उदाहरणों को कैसे संभाला जाए, लेकिन मैं बस पवित्र आत्मा के विषय के संबंध में इसे और अधिक व्यापक रूप से देखना चाहता हूँ। लेकिन श्लोक 11 और 12. मैं वापस जाऊँगा और 10 पढ़ूँगा।

इस उद्धार के बारे में, जिसका वर्णन लेखकों ने अध्याय 1 के पहले भाग में किया है, भविष्यद्वक्ताओं ने, अर्थात् पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में बताया था जो तुम पर आने वाला था, बड़ी सावधानी से खोजबीन की, कि उनमें मसीह की आत्मा किस समय और परिस्थितियों की ओर संकेत कर रही थी, जब उसने मसीहा के दुखों और उसके बाद आने वाली महिमाओं की भविष्यवाणी की थी। यह उन पर प्रकट हुआ कि जब वे उन बातों के बारे में बात करते थे जो अब पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाने वालों द्वारा बताई गई हैं, तो वे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा कर रहे थे। स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने के लिए लालायित रहते हैं।

तो, दो बातों पर ध्यान दें। पहली बात, पवित्र आत्मा का एक बार फिर भविष्यवाणी, भविष्यसूचक कथनों और भाषण के साथ जुड़ाव, लेकिन स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा का संदर्भ भी, जो मुझे लगता है कि एक बार फिर पुराने नियम में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के वादों की याद दिलाता है, जैसे कि योएल अध्याय 2 और अन्य पाठ जिन्हें हमने देखा। एक समस्याग्रस्त पाठ, फिर से, जिसे समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यह दिलचस्प पाठ है जहाँ मसीह जाता है और कैद में आत्माओं के बारे में उपदेश देता है, और हमारे पास उस सब में जाने का समय नहीं है, लेकिन श्लोक 18।

1 पतरस 3 की आयत 18, क्योंकि मसीह ने भी पापों के कारण एक बार दुख उठाया, अर्थात् अधर्मियों के लिए धर्मी ने, ताकि तुम्हें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर में मारा गया, लेकिन आत्मा में जिलाया गया। तो अब, नए नियम में आत्मा को अन्यत्र जो करते हुए हमने देखा है, उसके अनुरूप, यह संभवतः मसीह के पुनरुत्थान का संदर्भ है।

श्लोक 19 आगे कहता है, " जीवित होने के बाद , वह गया और कैद की गई आत्माओं को घोषणा की। यह शायद एक अच्छा अनुवाद है। इसलिए, आत्मा में जीवित होने का संदर्भ यीशु के अपने पुनरुत्थान का संदर्भ है।

तो, पवित्र आत्मा, फिर से, यीशु मसीह को मृतकों में से शारीरिक रूप से जीवित करके, नई सृष्टि के जीवन, आने वाले युग के जीवन का उद्घाटन करता है। तो, फिर से, कुछ सामान्य पत्रों में भी, हम कुछ अन्य पत्रों को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के संदर्भ परमेश्वर की मुक्ति की कहानी के हिस्से के रूप में अन्यत्र जो हम पाते हैं, उसके अनुरूप हैं, जहाँ वह अब पुराने नियम के अपने वादों को पूरा करता है कि वह अपनी आत्मा को एक संकेत के रूप में उंडेल दे कि उद्धार का नया युग और उसके आशीर्वाद पहले से ही यीशु मसीह के व्यक्तित्व में आरंभ हो चुके हैं। आखिरी जगह जिस पर मैं... आखिरी जगह, और वह नए नियम का बिल्कुल अंत है जिस पर मैं रुकना चाहता हूँ, वह है प्रकाशितवाक्य की पुस्तक।

और हम अक्सर रहस्योद्घाटन की पुस्तक को पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बताने वाली पुस्तक के रूप में नहीं सोचते हैं। और मेरा अनुमान है कि बहुत से लोग नहीं सोचते कि इसमें वास्तव में पवित्र आत्मा का धर्मशास्त्र है। एक बार फिर, क्योंकि हम अक्सर इसके युगांतशास्त्र और दुनिया के अंत और अंतिम समय की चीज़ों के बारे में यह क्या सिखा सकता है, इस पर मोहित हो जाते हैं।

लेकिन प्रकाशितवाक्य सिर्फ़ अंत समय से कहीं ज़्यादा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें बाइबल में सबसे समृद्ध मसीह-विज्ञानों में से एक है , नए नियम में। लेकिन हम प्रकाशितवाक्य में पवित्र आत्मा के बारे में भी कई संदर्भ पाते हैं।

अर्थात्, पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक बार फिर, मुझे लगता है कि हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा इस मामले में एक भूमिका निभाता है कि यह कैसे पूर्णता लाता है, यह कैसे परमेश्वर की मुक्ति-ऐतिहासिक योजना के साथ सुसंगत है, जहाँ पवित्र आत्मा अब एक संकेत है कि उद्धार का नया युग आ गया है। शुरुआती बिंदु यह ध्यान देने योग्य है कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में जॉन, लेखक, के आत्मा में होने के कई संदर्भ हैं।

तो, आप अध्याय 1 और श्लोक 10, अध्याय 4 और श्लोक 2, अध्याय 17 और श्लोक 3, और अध्याय 21 और श्लोक 10 को लिख कर देख सकते हैं। इन सभी में जॉन के दर्शन के संदर्भ में आत्मा में होने का संदर्भ है। मैं अध्याय 1 और श्लोक 10 में पहले वाले को ही पढ़ूंगा।

लेकिन जॉन कहते हैं, "प्रभु के दिन, मैं आत्मा में था, और फिर मैंने अपने पीछे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, और फिर वह पद 12 में यह देखने के लिए मुड़ता है कि वह कौन था जो बोल रहा था। और अगर आप उन सभी अन्य संदर्भों को देखें, अध्याय 4 और पद 2, 17 और पद 3, 21, और पद 10, वे सभी जॉन के दर्शन के संदर्भ में हैं। जॉन ने जो देखा उसे रिकॉर्ड करना जारी रखा।

दूसरे शब्दों में, यहाँ महत्व यह है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से ये दर्शन यूहन्ना को बताए गए हैं। इसलिए, यूहन्ना के दर्शन उसके पास आते हैं या उसे आत्मा द्वारा या जब वह परमेश्वर की आत्मा में होता है, तब बताए जाते हैं। मेरी राय में, यह भाषा संभवतः यहेजकेल की पुस्तक से सीधे आती है।

वास्तव में, ऐसे कई कार्य और पुस्तकें और लेख हैं जो दर्शाते हैं कि प्रकाशितवाक्य की पूरी पुस्तक में यूहन्ना यहेजकेल और पुराने नियम की अन्य पुस्तकों, जैसे कि यशायाह और दानिय्येल और अन्य, लेकिन विशेष रूप से यहेजकेल पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने अध्याय 21 और 22 में देखा कि यूहन्ना यहेजकेल 40 से 48 पर बहुत अधिक निर्भर है। लेकिन यहेजकेल की पूरी पुस्तक में, आपको कुछ उदाहरण देने के लिए, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा यहेजकेल को अलग-अलग चीजें देखने या अलग-अलग दर्शनों के संदर्भ में ले जाता है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, यहेजकेल में, अध्याय 2 और पद 2 उनमें से एक होगा। यहेजकेल अध्याय 2 और पद 2, हम इसे पाते हैं। यहेजकेल 2:2, जब वह बोल रहा था, तो उसने एक आदमी का रूप देखा, और उस आदमी ने उससे कहा, अध्याय 2 पद 1, मनुष्य के बेटे, अपने पैरों पर खड़ा हो और मैं तुझसे बात करूँगा।

जैसे ही उसने कहा, आत्मा मेरे अंदर आई और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया, और मैंने उसे मुझसे बात करते हुए सुना। यहेजकेल के अध्याय 37 और पद 1 में, यहेजकेल द्वारा सूखी हड्डियों की घाटी के दर्शन के संदर्भ में, जिसके बारे में हमने बात की है, प्रभु का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझे प्रभु की आत्मा द्वारा बाहर निकाला और हड्डियों से भरी घाटी के बीच में खड़ा कर दिया। तो, यहेजकेल में, पवित्र आत्मा वह माध्यम है जिसके द्वारा यहेजकेल को दर्शन होते हैं।

तो अब जॉन भी अपने दर्शनों को पवित्र आत्मा के संदर्भों के साथ विराम देता है। मुझे लगता है कि, भविष्यवाणी के पाठ के साथ अपने संबंध को प्रदर्शित करके, उसके दर्शन को उसी पंक्ति में, उसी तरह से देखा जाना चाहिए, जैसे पुराने नियम के भविष्यवाणी के दर्शन। एक अर्थ में, जॉन ने खुद को यहेजकेल की भूमिका में ले लिया।

वह अपने जैसा ही दर्शन देखता है। वही आत्मा जिसने यहेजकेल के दर्शन को प्रेरित किया था, अब यूहन्ना के दर्शन को भी प्रेरित करती है। इसलिए, यूहन्ना को बताए गए दर्शनों में पवित्र आत्मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात करने के लिए कार्य करता है, जो बोलने की भाषा और परमेश्वर के भाषण के अनुरूप है। हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है। अध्याय 2 और 3, जो वास्तव में तकनीकी रूप से पत्र नहीं हैं, बल्कि कलीसियाओं के भविष्यसूचक संदेश या भविष्यसूचक उद्घोषणाएँ हैं, भविष्यवाणी के भाषणों के आधार पर बनाए गए हैं, जो कलीसियाओं के लिए जी उठे मसीह की भाषा है जिसे यूहन्ना को उनसे संवाद करना है।

उन सातों में से प्रत्येक के अंत में, हम आत्मा द्वारा कलीसियाओं से बात करने का संदर्भ पाते हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण देना चाहता था जो सातों संदेशों में से प्रत्येक के बाद दोहराया गया है। अध्याय 2 का श्लोक 11. अध्याय 2 का श्लोक 11. जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।

तो, दिलचस्प बात यह है कि इन सात संदेशों के रूप में कलीसियाओं को मसीह के शब्द, जी उठे मसीह के शब्द, आत्मा के शब्द बन जाते हैं। कलीसिया को इन संदेशों के माध्यम से कलीसियाओं को जो कुछ भी आत्मा बोल रही है, उसे सुनने और सुनने के लिए बुलाया जाता है। तो, फिर से, वह अंत-समय की आत्मा जो अब उंडेली गई है, कलीसियाओं से बात करती है और लोगों की ओर से आज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया को बुलाती है।

इसी सिलसिले में एक और दिलचस्प संदर्भ है प्रकाशितवाक्य अध्याय 22 और पद 17. प्रकाशितवाक्य 22, पद 17. आत्मा और दुल्हन कहते हैं।

तो, ध्यान दें कि आत्मा फिर से बोल रही है। जो सुनता है वह कहे कि आओ। जो प्यासा है वह आए और जो चाहे वह जीवन के जल का मुफ़्त उपहार ले।

तो, फिर से, आत्मा बोलती है। आत्मा ही वह है जो कलीसिया से बात करती है और प्रतिक्रिया का आह्वान करती है। शायद इसके साथ ही, आपको प्रकाशितवाक्य में भविष्यवाणी की आत्मा के संदर्भ भी मिलते हैं।

फिर से, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होती है। लेकिन दो अन्य संदर्भ हैं जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, इसके अलावा आत्मा द्वारा कलीसियाओं से बात करना, आत्मा द्वारा यूहन्ना के भविष्यसूचक रहस्योद्घाटन और उसके सर्वनाशकारी दर्शन को प्रेरित करना, और आत्मा जो भविष्यवक्ताओं को प्रेरित करती है। मैं दो अन्य संदर्भों पर गौर करना चाहता हूँ।

उनमें से एक बहुत स्पष्ट है। दूसरा संकेत के रूप में अधिक है। लेकिन प्रकाशितवाक्य में, अध्याय 1 और श्लोक 4 से शुरू करते हुए, हमें यह बहुत ही दिलचस्प संदर्भ मिलता है।

प्रकाशितवाक्य का अध्याय 1 और पद 4। यूहन्ना, एशिया प्रांत की सात कलीसियाओं को, जो था, जो है, जो था, और जो आनेवाला है, और सिंहासन के सामने की सात आत्माओं की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। अध्याय 4 और 5 में सिंहासन कक्ष के बारे में यूहन्ना के आरंभिक दर्शन में हमें यही संदर्भ मिलता है। अध्याय 4 में, सिंहासन से बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट निकली।

सिंहासन के सामने सात दीपक जल रहे थे, जो परमेश्वर की सात आत्माएँ हैं। हम अध्याय 5 की आयत 6 में भी यही बात देखते हैं। मेमने के बारे में यूहन्ना के दर्शन में, वह एक मेमने को सिंहासन के बीच में खड़ा हुआ देखता है, जो मारा हुआ है। और फिर यह कहता है, मेमने के सात सींग और सात आँखें थीं, जो परमेश्वर की सात आत्माएँ हैं जो पृथ्वी पर जाती हैं।

तो, आपको सात आत्माओं का यह अजीब संदर्भ लगता है। और सवाल यह है कि ये दुनिया में क्या हैं, या ये सात आत्माएँ कौन हैं? कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ये केवल स्वर्गदूत हैं। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि ये संभवतः स्वर्गदूत नहीं हैं।

इसका कारण यह है कि, अध्याय 1 और श्लोक 4 में सबसे पहले उल्लेख में, सात आत्माओं का उल्लेख, व्यवस्थित धर्मशास्त्र के शब्दों में, एक त्रित्ववादी सूत्र के भीतर होता है। वह जो था, है और आने वाला है, सात आत्माएँ। और फिर अगला पुत्र, यीशु मसीह, मेमना है।

तो , सात आत्माओं का संदर्भ संभवतः अध्याय 1 में है और अध्याय 4 और 5 में पवित्र आत्मा का संदर्भ है। सात आत्माओं का उल्लेख करके, मुझे नहीं लगता कि लेखक यह कह रहा है कि वास्तव में सात शाब्दिक अलग-अलग आत्माएँ हैं, लेकिन प्रकाशितवाक्य में सात आत्माएँ पूर्णता और सिद्धता का प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। तो यहाँ हम सात आत्माओं को पूर्णता, सिद्धता और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति का प्रतीक पाते हैं जो अब दुनिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगी।

हमें शायद रहस्योद्घाटन अध्याय 11 में दो गवाहों में पवित्र आत्मा के संदर्भ को समझना चाहिए। रहस्योद्घाटन अध्याय 11 में, जॉन दो गवाहों का दर्शन देखता है और मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं इस पाठ के साथ विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं इसका बचाव नहीं कर सकता कि क्यों, लेकिन मैं इसे लेता हूँ कि रहस्योद्घाटन में दो गवाह चर्च, परमेश्वर के पूरे लोगों का प्रतीक हैं, और आप कर सकते हैं, कई टिप्पणियाँ इसके लिए तर्क देती हैं, लेकिन दो गवाह चर्च का प्रतीक हैं। आत्मा के दो दिलचस्प संदर्भ।

पहला, अध्याय 11 और श्लोक 11 में, दो गवाहों के शहीद होने और उन्हें मार दिए जाने के बाद, परमेश्वर की आत्मा या साँस उनमें प्रवेश करती है और उन्हें जीवित करती है, जो वास्तव में यहेजकेल अध्याय 37 का एक संकेत है। सूखी हड्डियों की घाटी जहाँ वे खड़े होते हैं और शरीर धारण करते हैं, और परमेश्वर की आत्मा की साँस उनमें प्रवेश करती है और उन्हें जीवन देती है। इसलिए, यहेजकेल अध्याय 37 की पूर्ति में उनके दुख के कारण या उनके दुख का सामना करने के कारण दो गवाहों को सही ठहराया जाता है।

इसलिए, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के शहीद लोगों को, परमेश्वर के पीड़ित लोगों को उनके दोषसिद्धि में पुनरुत्थान का जीवन दे रहा है। लेकिन आत्मा का दूसरा संदर्भ, यहेजकेल 37 के संकेत के अलावा, जो आत्मा को उठाने और जीवन देने का संदर्भ देता है, दिलचस्प बात यह है कि दो गवाहों की पहचान एक दीवट के रूप में की गई है। अध्याय 11 की यह भाषा, जो इन गवाहों को दीवट के रूप में पहचानती है, जकर्याह अध्याय 4 में वापस जाती है। जकर्याह अध्याय 4 में एक दिलचस्प पाठ छंद 6 है, जहाँ जकर्याह कहता है कि यह शक्ति से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर के शब्दों को उद्धृत करते हुए, बल्कि मेरी आत्मा से है, प्रभु कहते हैं।

इसलिए, मैं समझता हूँ कि जकर्याह 4 के संदर्भ में, लेखक यह सुझाव दे रहा है कि यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के लोगों की गवाही को सक्षम और सशक्त बनाती है, ये दो गवाह चर्च का प्रतीक हैं। लेकिन वे इसे बल और शक्ति के माध्यम से नहीं करते हैं, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि वे इसे अपने दुख के माध्यम से करते हैं। लेकिन उनके पीड़ित वफादार गवाह के माध्यम से भी, यह जकर्याह 4 से परमेश्वर की आत्मा है, यह परमेश्वर की आत्मा है जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है।

प्रभु कहते हैं, शक्ति से नहीं, बल्कि यह मेरी आत्मा के द्वारा है, कि अब उनके दो गवाह दुनिया में उनके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसलिए, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक केवल अंत समय के बारे में एक पुस्तक नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा भी प्रकाशितवाक्य में शुरू से अंत तक जॉन के दर्शन को प्रेरित करने, चर्च को आज्ञाकारिता के लिए बुलाने और यहां तक कि चर्च के पीड़ित, वफादार पीड़ित गवाह को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सात गुना, शक्तिशाली, परिपूर्ण, संपूर्ण आत्मा को पूरा करती है, जो पृथ्वी पर अपने राज्य को लाने में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करती है।

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला है। यह पवित्र आत्मा पर सत्र 25, भाग 2 है।