**डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, रहस्योद्घाटन और शास्त्र,
सत्र 18, शास्त्र, प्रेरणा के परिणाम, अचूकता और अचूकता के बीच अंतर**

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा प्रकाशितवाक्य और पवित्र शास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 18 है, पवित्रशास्त्र, प्रेरणा के परिणाम, अचूकता और अचूकता के बीच का अंतर।

हम पवित्रशास्त्र के सिद्धांत का विशेष प्रकाशन के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, और जहाँ तक प्रेरणा के परिणामों का सवाल है, हमारा पहला बिंदु यह है कि पवित्रशास्त्र परमेश्वर का वचन है।

हमने कहा कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि पवित्रशास्त्र चार कारणों से परमेश्वर का वचन है। इसे नियमित रूप से बाइबल में पवित्र लेखन कहा जाता है। दूसरे, क्या परमेश्वर ने लेखकों को निर्देश दिया था ताकि पवित्रशास्त्र उससे प्रेरित हो? तीसरे, पवित्रशास्त्र में परमेश्वर की विशेषताएँ हैं और परमेश्वर के लिए मुख्य कार्य करता है। इसलिए, यह परमेश्वर का वचन है।

चौथा, यीशु और प्रेरितों ने पुराने नियम के कई कथनों को परमेश्वर के नाम से जोड़ा है, जो मूल रूप से परमेश्वर के नाम से नहीं थे। दूसरे शब्दों में, जब शास्त्र बोलता है, तो परमेश्वर बोलता है या पवित्र आत्मा बोलता है। हम मानते हैं कि शास्त्र परमेश्वर का वचन है और बाइबल एक साथ एक मानवीय पुस्तक है।

ईश्वर हमें मानव लेखकों के माध्यम से मानव भाषा में मानव प्राणियों के लिए शास्त्र देता है ताकि लोग उसे जानें और उससे प्रेम करें। यह 66 पुस्तकों से बनी एक पुस्तक है, जो इतिहास पर आधारित है और तीन महाद्वीपों, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में 1,600 वर्षों में लिखी गई है। इसे विभिन्न प्रतिभाओं, शैलियों और व्यक्तित्वों वाले जीवन के सभी क्षेत्रों से 40 लेखकों द्वारा लिखा गया है।

मानव भाषाओं, हिब्रू, ग्रीक और थोड़ी अरामी में लिखी गई, ढीले उद्धरणों और अनुमानों के साथ सामान्य भाषा में, पवित्रशास्त्र विभिन्न साहित्यिक शैलियों का उपयोग करता है जैसे कि कार्सन सूचियाँ, उद्धरण, कविता और गद्य, कथा और प्रवचन, दैवज्ञ और विलाप, दृष्टांत और दंतकथा, इतिहास और धर्मशास्त्र, वंशावली और सर्वनाश, कहावत और भजन, सुसमाचार और पत्र, कानून और ज्ञान, साहित्य, संदेश, और कानून और ज्ञान साहित्य, क्षमा करें, संदेश और धर्मोपदेश, दोहे और महाकाव्य। बाइबल इन सभी और अधिक से बनी है। हित्ती संधियों के साथ कुछ समानता के साथ वाचा संबंधी पैटर्न उभर कर आते हैं।

घरेलू कर्तव्यों की तालिकाएँ हेलेनिस्टिक दुनिया में आचार संहिताओं के साथ आश्चर्यजनक समानताएँ रखती हैं। ये वास्तविकताएँ, बाइबल की मानवीयता का एक उपोत्पाद, अनिवार्य रूप से इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम बाइबल को सही ढंग से व्याख्या करने के लिए कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। बाइबल कई तरह के विषयों को संबोधित करती है, जैसे इतिहास, मनोविज्ञान, बच्चों का पालन-पोषण, कविता, संगीत, नैतिक कानून, राजनीतिक कानून, सैन्य रणनीति, दर्शन, विज्ञान और मुख्य रूप से मोक्ष।

समय के साथ, यह उत्तरोत्तर ईश्वर की कहानी और लोगों के साथ उसके रिश्ते को बताता है। यह प्रेम और खुशी, दर्द और उत्पीड़न, भय और आशा की कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति मानवीय गवाही देता है। पवित्रशास्त्र को इसकी शुरुआत से पहली शताब्दी ईस्वी तक एकत्र किया गया है, और चर्च उत्तरोत्तर इसे मान्यता देता है।

यह हमारे लिए लिखा गया है कि हम परमेश्वर को जानें, उससे प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करें और उसके उद्देश्यों के अनुसार जिएँ। लेखकों, समय, शैलियों और विषयों में इसकी विविधता के बावजूद, इसमें संदेश की एक अद्भुत एकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्रशास्त्र मानवीय शब्दों में परमेश्वर का वचन है।

यह बाइबल के ईश्वर द्वारा प्रेरित होने का हमारा पहला प्रभाव या परिणाम था। दूसरा यह है कि पवित्रशास्त्र आधिकारिक है। यहाँ वैश्विक चर्च से एक आवाज़ है, जाम्बिया के कॉनराड मुबेवे की।

उन्होंने लिखा कि बाइबल मानवजाति के लिए परमेश्वर का वचन है, जो उद्धार के लिए स्वर्ग की महान योजना को प्रकट करता है। इसलिए, पवित्रशास्त्र ऊपर से हमारे पास आता है, जो श्रद्धा का आह्वान करता है। जब हम पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के नीचे बैठना चाहिए, उसके ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए।

हमें नम्रता के साथ प्रत्यारोपित वचन को ग्रहण करना चाहिए, याकूब 1:21, यूहन्ना 12:48 की तुलना में। जब परमेश्वर की आज्ञाएँ हमारी अपनी इच्छाओं के विपरीत होती हैं, तो हमें परमेश्वर ने जो हमें प्रकट किया है, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। बाइबल को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने के लिए जानबूझकर विनम्रता की आवश्यकता होती है, चाहे वह कुछ भी कहे।

पवित्र शास्त्र की पवित्र प्रकृति के लिए ऐसी ही श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यह कॉनराड मुबेवे है , बाइबल को कैसे पढ़ें और समझें, इस पुस्तक में, ESV ग्लोबल स्टडी बाइबल। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया है, इसलिए इसमें उसका अधिकार है।

अधिकार से हमारा तात्पर्य सत्य सिखाने और आज्ञाकारिता का आदेश देने के अधिकार से है, और इसलिए बाइबिल के अधिकार का अर्थ है परमेश्वर के सत्य को सिखाने और आज्ञाकारिता का आदेश देने का अधिकार। पवित्रशास्त्र के पास सर्वोच्च अधिकार है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, जो हमारे लिए और हमारे लिए लिखा गया है। भजन 19 में, जिसे इन व्याख्यानों में कई बार उद्धृत किया गया है, भजनकार वचन की तुलना परमेश्वर के निर्देश, उसकी गवाही, उसके उपदेश, उसकी आज्ञा, उसके भय और उसके अध्यादेशों से करता है।

यह उसका अधिकार रखता है। 2 तीमुथियुस 3 में, जिसका पहले भी उल्लेख किया गया है, पौलुस सिखाता है कि परमेश्वर ने पवित्रशास्त्र को चार उद्देश्यों के लिए दिया है, जैसा कि हमने देखा है, शिक्षा, फटकार, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण, 2 तीमुथियुस 3:16। बाइबल हमें यह सिखाने के लिए दी गई है कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए, क्या विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह हमारे विश्वासों और व्यवहार पर अधिकार रखता है, यही कारण है कि पौलुस तीमुथियुस से वचन का प्रचार करने का आग्रह करता है, 2 तीमुथियुस 4:1-5। 2 पतरस 1 में, जिसका पहले भी उल्लेख किया गया है, पतरस पवित्रशास्त्र के बारे में सिखाता है और चर्च को तदनुसार चेतावनी देता है, उद्धरण, आप भविष्यवाणी के वचन, परमेश्वर के वचन, पद 19 पर ध्यान देने में अच्छा करेंगे।

परमेश्वर पवित्रशास्त्र को प्रेरित करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से, हमें इसे सुनना चाहिए और इसकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मसीह और प्रेरित धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र और नैतिकता के लिए हमारे अधिकार के रूप में मानते हैं। जिस हद तक हम बाइबल के अधिकार के अधीन होने से इनकार करते हैं, उसी हद तक हम अपने जीवन के लिए अपने स्वयं के विश्वास और नियम बनाते हैं।

जिस हद तक हम बाइबल के अधिकार के अधीन होने से इनकार करते हैं, उसी हद तक हम अपना खुद का धर्म बनाते हैं। और जिस हद तक हम पवित्रशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, उसी हद तक हम अनजाने में अपनी संस्कृति के धर्मशास्त्रों और नैतिकता का पालन कर सकते हैं। पवित्रशास्त्र में परमेश्वर का अधिकार होने का मतलब यह भी है कि हम इसमें से अपनी पसंद या नापसंद के हिसाब से चुनाव नहीं कर सकते।

परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर है। हम उसका आदर करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं, भले ही हम शुरू में उसे पसंद न करें। हम विनम्र श्रोता बने रहते हैं, शब्दों के आलोचक, संपादक या संपादक नहीं।

अगर हम पवित्रशास्त्र से चुनकर यह तय कर लें कि हमें क्या मानना है, तो हम खुद को परमेश्वर के बजाय मुख्य अधिकारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। पवित्रशास्त्र त्रुटिहीन है। पवित्रशास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है और उसका वचन है।

जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर बाइबल के लेखकों को प्रेरित करता है। जैसा कि पतरस समझाता है, पवित्रशास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता की अपनी व्याख्या से नहीं आती है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं आई है। इसके बजाय, मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोलते थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होते थे, 2 पतरस 1:20 और 21।

और परमेश्वर बाइबल के लेखन को प्रेरित करता है, 2 तीमुथियुस 3:16। सभी पवित्रशास्त्र परमेश्वर से प्रेरित हैं। वह भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के अनुभवों, व्यक्तित्वों और विचारों का उपयोग करता है, फिर भी जब वे बोलते और लिखते हैं तो वह निर्देश देता है।

इस प्रकार, प्रेरणा गतिशील है। परमेश्वर सक्रिय रूप से सक्रिय मानव लेखकों के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रेरणा मौखिक भी है, जो वास्तविक लेखन, 2 तीमुथियुस 3, 16, और शब्दों को संदर्भित करती है, न कि केवल उन विचारों को जो भविष्यद्वक्ताओं ने बोले थे, 2 पतरस 1:20 और 21।

और यह पूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी पवित्रशास्त्र को प्रेरित किया है, न कि केवल इसके भागों को, भजन 119 और 160 को। आपके वचन का सार सत्य है, और आपके हर एक धर्मी नियम हमेशा के लिए कायम रहते हैं। इसका परिणाम यह है कि पवित्रशास्त्र त्रुटिहीन है, जो कुछ भी पुष्टि करता है उसमें सत्य है।

कार्सन ने संक्षेप में कहा। प्रेरणा, उद्धरण, पवित्र शास्त्र के मानव लेखकों पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है, इस तरह कि उन्होंने जो लिखा वह ठीक वही था जो परमेश्वर ने उनसे अपने सत्य को संप्रेषित करने के लिए लिखने का इरादा किया था। कार्सन कहते हैं कि यह परिभाषा मानव लेखक में अपनी आत्मा द्वारा परमेश्वर की कार्रवाई और परिणामी पाठ की प्रकृति दोनों के बारे में बोलती है, उद्धरण बंद करें।

इस प्रकार, प्रेरणा में ईश्वर के मौखिक रहस्योद्घाटन और ऐतिहासिक मानवीय साक्ष्य, उद्धरण , मनुष्यों के शब्द और ईश्वर के शब्द, ईश्वर द्वारा संप्रेषित करने के लिए चुना गया सत्य और व्यक्तिगत मानव लेखकों के विशेष रूप शामिल हैं। फिर से, कार्सन, ईश्वर द्वारा प्रेरित, पवित्रशास्त्र सत्य है, हमारे विश्वासों और जीवन पर अधिकार रखता है, और ईश्वर अपने मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया में कार्य करता है, 2 तीमुथियुस 3:15 से 4:5, ताकि लोग यीशु, प्रभु और उद्धारकर्ता में विश्वास के माध्यम से ईश्वर की महिमा करें, यूहन्ना 20:28 से 31, 1 यूहन्ना 5:12 और 13। पवित्रशास्त्र को पूरी तरह से सत्य मानना आत्मविश्वास लाता है लेकिन स्पष्टीकरण की भी मांग करता है।

अचूकता का श्रेय ऑटोग्राफ, मूल पाठ को दिया जाता है, न कि बाइबल की प्रतियों को। हम ऐतिहासिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और पाठ्य आलोचना को महत्व देते हैं क्योंकि पाठ्य भिन्नताएं एक अचूक मूल पाठ द्वारा समर्थित होती हैं। अचूकता इस विश्वास में निहित है कि बाइबल एक साथ एक मानवीय पुस्तक और ईश्वर का वचन है।

इसलिए, हम बाइबल के मानवीय पहलुओं को महत्व देते हैं। ये पहलू बाइबल की सत्यता को कम नहीं करते हैं, बल्कि दिखाते हैं कि परमेश्वर ऐतिहासिक संदर्भों में वास्तविक लोगों का उपयोग करके वास्तविक ज़रूरतों वाले वास्तविक लोगों को लिखता है। बाइबल के लेखक साधारण रूप और शैली में थे, और इस तरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अचूकता के लिए ज़रूरी नहीं हैं।

यहाँ, मैं बाइबल की अचूकता पर शिकागो वक्तव्य को हमारे साथ साझा करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक संक्षिप्त वक्तव्य है, और फिर पुष्टि और खंडन की एक सूची है।

संक्षिप्त कथन, परमेश्वर, जो स्वयं सत्य है और केवल सत्य बोलता है, ने पवित्र शास्त्र को प्रेरित किया है ताकि वह यीशु मसीह के माध्यम से सृष्टिकर्ता और प्रभु, उद्धारक और न्यायाधीश के रूप में खोई हुई मानव जाति के लिए खुद को प्रकट कर सके। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का स्वयं के लिए साक्ष्य है। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का अपना वचन है, जो पवित्र आत्मा द्वारा तैयार और पर्यवेक्षण किए गए मनुष्यों द्वारा लिखा गया है, सभी मामलों में अचूक दिव्य अधिकार है जिस पर यह छूता है।

इसे ईश्वर के निर्देश के रूप में मानना चाहिए, जो कुछ भी यह पुष्टि करता है, उसे ईश्वर की आज्ञा के रूप में मानना चाहिए, और जो कुछ भी यह वादा करता है, उसे ईश्वर की प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पवित्र आत्मा, पवित्रशास्त्र के दिव्य लेखक, अपने आंतरिक साक्ष्य के माध्यम से इसे हमारे लिए प्रमाणित करते हैं और इसका अर्थ समझने के लिए हमारे दिमाग खोलते हैं। पूरी तरह से और मौखिक रूप से ईश्वर द्वारा दिया गया होने के कारण, पवित्रशास्त्र अपनी सभी शिक्षाओं में त्रुटि या दोष से रहित है, जो कि सृष्टि में ईश्वर के कार्यों, विश्व इतिहास की घटनाओं और ईश्वर के अधीन अपने स्वयं के साहित्यिक मूल के बारे में जो कुछ भी बताता है, उससे कम नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की बचत अनुग्रह के साक्ष्य में।

यदि इस संपूर्ण ईश्वरीय अचूकता को किसी भी तरह से सीमित या अनदेखा किया जाता है या बाइबल के स्वयं के विपरीत सत्य के दृष्टिकोण के सापेक्ष बनाया जाता है, तो पवित्रशास्त्र का अधिकार अपरिहार्य रूप से कम हो जाता है, और इस तरह की चूक व्यक्ति और चर्च दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। फिर हमारे पास शिकागो बाइबिल अचूकता कथन और पुष्टि और खंडन के लेख हैं। यह 1980 के दशक में बाइबिल अचूकता की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक का परिणाम था, जिसमें बाइबिल की अचूकता, फिर बाइबिल की व्याख्या और अंत में बाइबिल के अनुप्रयोग के संबंध में कई तरह के इंजीलवादियों और पृष्ठभूमियों और चर्चों के बीच एक लिखित समझौता हुआ।

पहले काम, अचूकता को परिभाषित करने पर उनमें बहुत एकता थी। दूसरे काम, व्याख्या पर भी उनमें काफी एकता थी। उन्हें व्याख्या करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा।

ज़ोंडरवन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें बाइबिल की त्रुटिहीनता पर इस कांग्रेस के उत्पाद हैं। शिकागो वक्तव्य एक प्रारंभिक उत्पादन था क्योंकि यह त्रुटिहीनता को परिभाषित करने, पुष्टि करने और स्पष्ट करने के पहले कार्य का हिस्सा था। जैसा कि आप देखेंगे, पुष्टि और अस्वीकृति के लेख स्पष्ट करते हैं।

अनुच्छेद एक में, हम पुष्टि करते हैं कि पवित्र शास्त्रों को ईश्वर के आधिकारिक वचन के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। हम इस बात से इनकार करते हैं कि शास्त्रों को चर्च, परंपरा या किसी अन्य मानवीय स्रोत से अपना अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद दो में, हम पुष्टि करते हैं कि शास्त्र सर्वोच्च लिखित मानदंड हैं जिसके द्वारा ईश्वर विवेक को बांधता है और चर्च का अधिकार शास्त्र के अधीन है।

हम इस बात से इनकार करते हैं कि चर्च के पंथ, परिषदों या घोषणाओं का अधिकार बाइबल के अधिकार से ज़्यादा या उसके बराबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी अवहेलना करते हैं या उन्हें कोई अधिकार नहीं मानते हैं, लेकिन एक धर्मग्रंथ का मतलब है कि हम लगातार और जानबूझकर बाइबल को उनके निर्णयों में विश्वव्यापी परिषदों से भी ऊपर रखते हैं। अनुच्छेद तीन, हम पुष्टि करते हैं कि लिखित शब्द अपनी संपूर्णता में ईश्वर द्वारा दिया गया रहस्योद्घाटन है।

यह पूर्ण प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि बाइबल केवल रहस्योद्घाटन की साक्षी है या केवल मुठभेड़ों में रहस्योद्घाटन बनती है या इसकी वैधता के लिए मनुष्यों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। उस इनकार का कुछ हिस्सा, कम से कम, नव-रूढ़िवाद की ओर निर्देशित है।

अनुच्छेद चार, हम पुष्टि करते हैं कि ईश्वर, जिसने मानवजाति को अपनी छवि में बनाया है, ने रहस्योद्घाटन के साधन के रूप में भाषा का उपयोग किया है। ईश्वर की छवि का एक हिस्सा यह है कि हम भाषा के उपयोगकर्ता और भाषा के प्राप्तकर्ता हैं। हम इस बात से इनकार करते हैं कि मानवीय भाषा हमारी प्राणी प्रकृति द्वारा इतनी सीमित है कि यह ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के साधन के रूप में अपर्याप्त है।

हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि पाप के माध्यम से मानव संस्कृति और भाषा के भ्रष्टाचार ने ईश्वर के प्रेरणा के कार्य को विफल कर दिया है। अनुच्छेद पाँच, हम पुष्टि करते हैं कि शास्त्रों, पवित्र शास्त्रों में ईश्वर का रहस्योद्घाटन प्रगतिशील था। हम इस बात से इनकार करते हैं कि बाद का रहस्योद्घाटन, जो पहले के रहस्योद्घाटन को पूरा कर सकता है, कभी भी इसे सही या विरोधाभासी बनाता है।

हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि नए नियम के लेखन के पूरा होने के बाद से कोई भी मानक रहस्योद्घाटन दिया गया है। इस तरह के कथन तब सार्थक होते हैं जब आप महसूस करते हैं कि समिति में कई अलग-अलग विचारधाराओं के विश्वासी शामिल थे: बैपटिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वेस्लेयन, करिश्माई और पेंटेकोस्टल। और इसलिए, वे जो कर रहे हैं वह यह है कि बाइबल सभी पर न्याय करती है, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जो समकालीन आध्यात्मिक उपहारों में विश्वास करते हैं जिन्हें दूसरे आज के लिए मान्य नहीं मानते।

वे सभी शास्त्र के अधीन हैं, यह एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम है। अनुच्छेद छह पुष्टि करता है कि संपूर्ण शास्त्र और उसके सभी भाग, मूल के शब्दों तक, ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा दिए गए थे। हम इस बात से इनकार करते हैं कि शास्त्र की प्रेरणा को भागों के बिना संपूर्ण या कुछ भागों के लिए सही ढंग से पुष्टि की जा सकती है, लेकिन संपूर्ण के लिए नहीं।

अनुच्छेद सात पुष्टि करता है कि प्रेरणा वह कार्य था जिसमें ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा मानव लेखकों के माध्यम से हमें अपना वचन दिया। शास्त्र की उत्पत्ति ईश्वरीय है। ईश्वरीय प्रेरणा का तरीका हमारे लिए काफी हद तक एक रहस्य बना हुआ है।

बाइबल की शिक्षाएँ प्रेरणा के परिणाम, उत्पाद से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। ईश्वर के शब्दों में ईश्वर का वचन, ईश्वर द्वारा प्रेरणा देने के तरीके या तरीके से ज़्यादा, कि उसने वास्तव में यह कैसे किया। हम अभी भी अनुच्छेद सात से इनकार करते हैं कि प्रेरणा को मानवीय अंतर्दृष्टि या किसी भी तरह की चेतना की ऊँची अवस्थाओं तक सीमित किया जा सकता है।

प्रेरणा के उन अंतर्ज्ञान और रोशनी सिद्धांतों में से कुछ को नकारते हुए, जिन्हें हमने पहले कवर किया था। अनुच्छेद आठ, हम पुष्टि करते हैं कि ईश्वर ने अपने प्रेरणा के कार्य में, उन लेखकों के विशिष्ट व्यक्तित्व और साहित्यिक शैलियों का उपयोग किया जिन्हें उसने चुना और तैयार किया था। हम इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर ने इन लेखकों को उन्हीं शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करके उनके व्यक्तित्वों को दरकिनार कर दिया जिन्हें उसने चुना था।

अनुच्छेद नौ, हम पुष्टि करते हैं कि प्रेरणा, यद्यपि सर्वज्ञता प्रदान नहीं करती, लेकिन उन सभी मामलों पर सत्य और विश्वसनीय कथन प्रदान करती है जिनके बारे में बाइबल के लेखक बोलने और लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। और इसमें शैतान या दुष्ट लोगों के शब्द शामिल हैं, और यह उनके झूठ को सच्चाई से दर्ज करता है। अनुच्छेद 10, हम इस बात से इनकार करते हैं कि इन लेखकों की सीमितता या पतनशीलता, फिर भी अनुच्छेद नौ, आवश्यकता या अन्यथा, परमेश्वर के वचन में विकृति या झूठ का परिचय देती है।

10, हम पुष्टि करते हैं कि प्रेरणा, सख्ती से कहें तो, केवल शास्त्र के ऑटोग्राफ़िक पाठ पर लागू होती है, जिसे, ईश्वर की कृपा से, उपलब्ध पांडुलिपियों से बहुत सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है। हम आगे पुष्टि करते हैं कि शास्त्र की प्रतियां और अनुवाद इस हद तक ईश्वर के वचन हैं कि वे मूल रूप से ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इस बात से इनकार करते हैं कि ईसाई धर्म का कोई भी आवश्यक तत्व ऑटोग्राफ़ की अनुपस्थिति से प्रभावित होता है।

हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि यह अनुपस्थिति बाइबल की त्रुटिहीनता के दावे को अमान्य या अप्रासंगिक बनाती है। हम पुष्टि करते हैं कि पवित्रशास्त्र, अनुच्छेद 11, ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा दिया गया है, इसलिए यह हमें गुमराह करने से दूर, सभी मामलों में सत्य और विश्वसनीय है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि बाइबल के लिए अपने दावों में एक ही समय में अचूक और गलत होना संभव है।

अचूकता और अचूकता में अंतर किया जा सकता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। इसके शब्द सत्य हैं: अचूकता। इसके शब्द और शिक्षाएँ अचूक हैं।

वे विश्वसनीय हैं। शब्द उन सत्यों और शिक्षाओं को संप्रेषित करते हैं जो परमेश्वर चाहता था। अनुच्छेद 12, हम पुष्टि करते हैं कि संपूर्ण शास्त्र त्रुटिहीन है, सभी झूठ, धोखाधड़ी या छल से मुक्त है।

हम इस बात से इनकार करते हैं कि बाइबल की अचूकता और अचूकता आध्यात्मिक, धार्मिक या मुक्तिदायी विषयों तक सीमित है, इतिहास और विज्ञान के क्षेत्रों में दावों को छोड़कर। हम आगे इस बात से भी इनकार करते हैं कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का इस्तेमाल सृष्टि और जलप्रलय पर शास्त्र की शिक्षा को पलटने के लिए उचित रूप से किया जा सकता है। मैं यह भी जोड़ सकता हूँ कि इंजीलवादी ईसाई निश्चित रूप से पृथ्वी की आयु और जलप्रलय के दायरे के बारे में अलग-अलग विचार रखते हैं, और मेरी अपनी समझ यह होगी कि बाइबल हमें उन क्षेत्रों में सीमित नहीं करती है और हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमसे असहमत हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनना चाहिए।

अच्छे लोग पृथ्वी की आयु के बारे में असहमत हैं, और अच्छे लोग स्थानीय बाढ़ के साथ-साथ सार्वभौमिक बाढ़ को भी मानते हैं। पॉल द्वारा उसी सार्वभौमिक भाषा का उपयोग किया जाता है; उदाहरण के लिए, वह सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले गया। खैर, इसका मतलब है पृथ्वी के छोर जो उसने समझा कि उस समय पृथ्वी थी, और इसी तरह, उत्पत्ति 6 से 9 में बाढ़ के साथ भाषा भूमध्यसागरीय दुनिया की बात करती है जिसे मूसा ने उस समय अस्तित्व में समझा था।

अनुच्छेद 13, हम धर्मग्रंथ की पूर्ण सत्यता के संदर्भ में धर्मशास्त्रीय शब्द के रूप में अचूकता का उपयोग करने के औचित्य की पुष्टि करते हैं। हम इस बात से इनकार करते हैं कि सत्य और त्रुटि के मानकों के अनुसार धर्मग्रंथ का मूल्यांकन करना उचित है जो इसके उपयोग या उद्देश्य से अलग है। हम आगे इस बात से भी इनकार करते हैं कि अचूकता को बाइबिल की घटनाओं द्वारा नकार दिया जाता है जैसे कि आधुनिक तकनीकी सटीकता की कमी, व्याकरण या वर्तनी की अनियमितता, प्रकृति का अवलोकनात्मक वर्णन, झूठ की रिपोर्टिंग, अतिशयोक्ति और गोल संख्याओं का उपयोग, सामग्री की सामयिक व्यवस्था, सामग्री का भिन्न चयन और समानांतर विवरण, या मुक्त उद्धरणों का उपयोग।

आप कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण योग्यताएँ हैं। वे हैं, और वे बाइबल को सुनने का एक प्रयास हैं। बाद की सामग्री के रूप में, मैं बड़ी पुस्तक से पढ़ूँगा, बाइबल के अधिकार पर बड़ी पुस्तक, जो मानक बन गई है।

अंत में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इसी मुद्दे को संबोधित करते हैं। क्या अचूकता हज़ार योग्यताओं की मृत्यु नहीं है? हम उस पर फिर से विचार करेंगे। अनुच्छेद 14 में, हम शास्त्र की एकता और आंतरिक संगति की पुष्टि करते हैं।

हम इस बात से इनकार करते हैं कि कथित त्रुटियाँ और विसंगतियाँ जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, बाइबल के सत्य दावों को दूषित करती हैं। अनुच्छेद 15, हम पुष्टि करते हैं कि अचूकता का सिद्धांत प्रेरणा के बारे में बाइबल की शिक्षा पर आधारित है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि शास्त्र के बारे में यीशु की शिक्षा को समायोजन या उसकी मानवता की किसी भी प्राकृतिक सीमाओं की अपील करके खारिज किया जा सकता है।

कुछ लोग कहते हैं, ओह, यीशु बेहतर जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने युग के गलत विचारों के साथ खुद को समायोजित कर लिया। यीशु ने खुद को किसी भी तरह की गलतियों के साथ समायोजित नहीं किया। उन्होंने बुजुर्गों की परंपराओं के लिए अपील करने वाले फरीसियों की निंदा की।

नहीं, और उसकी मानवता की सीमाएँ ऐसी हैं कि वह ईश्वर-मनुष्य है, और वह हमेशा पिता की इच्छा के अनुसार अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके सत्य बोलता है। अनुच्छेद 16, हम पुष्टि करते हैं कि अचूकता का सिद्धांत पूरे इतिहास में चर्च के विश्वास का अभिन्न अंग रहा है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि अचूकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विद्वानों के प्रोटेस्टेंटवाद ने गढ़ा है या यह नकारात्मक उच्च आलोचना के जवाब में प्रतिपादित एक प्रतिक्रियावादी स्थिति है।

अनुच्छेद 17 में हम पुष्टि करते हैं कि पवित्र आत्मा शास्त्रों की गवाही देता है, जो विश्वासियों को परमेश्वर के लिखित वचन की सत्यता का आश्वासन देता है। हम इस बात से इनकार करते हैं कि पवित्र आत्मा की यह गवाही शास्त्र से अलग या उसके विरुद्ध काम करती है। अनुच्छेद 18 में हम पुष्टि करते हैं कि शास्त्र के पाठ की व्याख्या व्याकरणिक -ऐतिहासिक व्याख्या द्वारा की जानी चाहिए, इसके साहित्यिक रूपों और उपकरणों को ध्यान में रखते हुए, और शास्त्र को शास्त्र की व्याख्या करनी चाहिए।

हम पाठ के किसी भी उपचार या इसके पीछे छिपे स्रोतों की खोज की वैधता से इनकार करते हैं जो सापेक्षीकरण, अनैतिहासिकीकरण , या इसकी शिक्षा को कम आंकने, या इसके लेखक होने के दावों को खारिज करने की ओर ले जाता है। और अंत में, अनुच्छेद 19, अंतिम एक, हम पुष्टि करते हैं कि धर्मग्रंथ के पूर्ण अधिकार, अचूकता और अचूकता के विश्वास की स्वीकारोक्ति पूरे ईसाई धर्म की एक अच्छी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। हम आगे पुष्टि करते हैं कि इस तरह की स्वीकारोक्ति से मसीह की छवि के अनुरूपता बढ़नी चाहिए।

हम इस बात से इनकार करते हैं कि उद्धार के लिए इस तरह का स्वीकारोक्ति आवश्यक है। हालाँकि, हम इस बात से भी इनकार करते हैं कि व्यक्ति और चर्च दोनों के लिए गंभीर परिणामों के बिना अचूकता को अस्वीकार किया जा सकता है। मैं बाइबिल की अचूकता पर शिकागो वक्तव्य की बहुत सराहना करता हूँ।

यह संपूर्ण नहीं है। यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम से कहीं अधिक है। यह सही दिशा में उठाए गए कई कदम हैं।

यह इस मामले से निपटने के लिए एक छोटा सा भ्रमण था। बाइबिल के लेखक साधारण रूप और शैली में लिखते हैं। और इस तरह, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अचूकता के लिए आवश्यक नहीं हैं।

मैंने बाइबल की अचूकता पर शिकागो वक्तव्य की पुष्टि और खंडन में उन योग्यताओं के साथ काम किया। अब, शास्त्र के अधिकार के तहत और भी अधिक। क्षमा करें, शास्त्र की अचूकता।

अचूकता व्याख्या को सूचित करती है। चूँकि परमेश्वर का वचन मानव लेखकों की भाषा में हमारे पास आता है, इसलिए हमें किसी भी अंश के शब्दों, वाक्यों, संदर्भ, शैलियों, तर्कों और विषयों पर ध्यान देना चाहिए। बाइबल का अर्थ उसके लेखक के इरादे से जुड़ा हुआ है।

इरादे। अचूकता का सम्बन्ध व्याख्याशास्त्र से है, जो व्याख्या का दृष्टिकोण है। अचूकता के प्रति प्रतिबद्धता में न केवल बाइबल की विविधता की सराहना करना शामिल है, बल्कि इसकी एकता और सैद्धांतिक स्थिरता को पहचानना भी शामिल है।

यह हमें आस्था के हेर्मेनेयुटिकल सादृश्य, एनालोजिया फ़ाइडेई या रेगुला फ़ाइडेई, नियम, आस्था के सादृश्य, आस्था के नियम की ओर भी ले जाता है, जिसके द्वारा हम शास्त्र की तुलना शास्त्र से करते हैं और इसके समग्र संदेश के साथ सामंजस्य में इसकी व्याख्या करते हैं। शास्त्र का सादृश्य कहता है कि शास्त्र का नियम कहता है कि बाइबल खुद का खंडन नहीं करती है। इसका संदेश एक है।

इसलिए, शास्त्र की तुलना शास्त्र से करना जायज़ है। शास्त्र ही अपना सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार है। यह निश्चित रूप से अपना एकमात्र व्याख्याकार नहीं है।

मुझे कैनन के बारे में एक या दो शब्द कहने चाहिए थे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इन व्याख्यानों में इसके साथ न्याय नहीं कर पाया। मुझे अपने मित्र डेविड जी. डनबर के ठोस निबंध, विस्तृत निबंध, कुछ मायनों में हमारे पास सबसे अच्छी चीज, पुस्तक में बाइबिल कैनन, शिकागो के उत्पादों में से एक, बाइबिल की अशुद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्पादों में से एक, या यह बाइबिल की अशुद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद है? उनमें से एक। हेर्मेनेयुटिक्स, प्राधिकरण और कैनन में बाइबिल कैनन।

डनबर का सुझाव है कि चर्च ने कैनन, बाइबल की आधिकारिक पुस्तकों को मान्यता दी, न कि कैनन को स्थापित किया, जैसा कि चर्च के पिता इरेनियस ने पहले ही सिखाया था। कि कैनन न केवल प्रेरितिक है, बल्कि मूल रूप से क्राइस्टोलॉजिकल या मुक्ति-ऐतिहासिक है। प्रेरितों के समुदाय के लिए व्याख्या किए गए यीशु के शब्द और कार्य प्रारंभिक चर्च के लिए मानक बने।

चर्च ने प्रेरितिकता को विहित मान्यता के लिए योग्यता कारक के रूप में माना, न कि किसी प्रेरित द्वारा लेखकत्व, बल्कि विषय-वस्तु और कालक्रम। और हम इस प्रक्रिया के दौरान इतिहास पर ईश्वर के दैवी नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। पवित्रशास्त्र न केवल आधिकारिक और त्रुटिहीन है, बल्कि अचूक भी है।

19वीं सदी के मध्य तक, अचूक शब्द का इस्तेमाल अचूक के समानार्थक रूप में किया जाता था। अचूक का मतलब होता था त्रुटि करने में असमर्थ या सच्चा। अचूक का मतलब होता था त्रुटि रहित या सच्चा।

अचूक का अर्थ है त्रुटि करने में असमर्थ या विश्वसनीय, सत्यनिष्ठ। भाषा के अध्ययन में हाल ही में हुए विकास के मद्देनजर, केविन वैन हूसर ने एक व्यापक परिभाषा प्रस्तावित की है। अचूकता अचूकता का एक उपसमूह है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैन हूसर बाइबल की पूर्ण अचूकता की पुष्टि करते हैं। लेकिन उनका दावा है कि अचूकता एक बड़ा समूह है, जिसमें अचूकता एक उपसमूह है। अचूकता, पूरी बाइबल अपने सभी प्रकार के साहित्य में अचूक है।

लेकिन अगर हम कहें कि कहावत त्रुटिहीन है या दृष्टांत त्रुटिहीन है, तो क्या हम पर्याप्त कह रहे हैं? जवाब है नहीं। दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य सत्य सिखाना नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए ज्ञान और सही मूर्खता प्रदान करना है। और दृष्टांत एक पूरी तस्वीर बनाता है जिसके द्वारा पाठक आकर्षित होते हैं और मजबूर होते हैं और निर्णय लेने के लिए मजबूर होते हैं।

क्या दृष्टांत त्रुटिहीन हैं? हाँ। बाइबल में हर दूसरी शैली के दृष्टांत त्रुटिहीन हैं, जहाँ तक अचूकता लागू होती है। यानी, जहाँ तक यह सत्य या त्रुटि का मामला है।

लेकिन वैन हूसर का कहना है कि बाइबल सत्य और त्रुटि के मामले से कहीं बड़ी है। उनके अनुसार, अचूकता का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन अपनी विभिन्न शैलियों के माध्यम से कई कामों को अचूक रूप से पूरा करता है। शास्त्र का उद्देश्य सत्य का संचार करने से कहीं अधिक है।

इसका उद्देश्य सत्य का संचार करना है, और यह त्रुटिहीन है। केविन वान हूसर किसी भी त्रुटिपूर्ण शास्त्र को स्वीकार नहीं करते। लेकिन शास्त्र त्रुटिहीनता की श्रेणी से कहीं बड़ा और बेहतर है।

धर्मग्रंथ किसी भी शैली में जो भी सत्य बताता है, वह हमेशा अचूक होता है, लेकिन इसमें अन्य चीजें भी होती हैं। इसके अन्य उद्देश्य भी हैं। यह इनमें से प्रत्येक को अचूक रूप से करता है, लेकिन यह ज्ञान भी देता है।

यह चेतावनी देता है। एक अचूक चेतावनी? ज़रूर, उस चेतावनी में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन क्या आप नहीं समझते? चेतावनी सिर्फ़ सच बोलने से कहीं ज़्यादा है।

यह एक चेतावनी है। इसमें सेवकाई, बाइबल को समझने, व्याख्याशास्त्र और बाइबल को लागू करने के लिए बहुत अधिक फलदायी होने की संभावना है। हे भगवान, बाइबल प्रोत्साहित करती है।

यह आशा प्रदान करता है। क्या यह ऐसा अचूक तरीके से करता है? बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहने से उन आशा-प्रेरक अंशों का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता।

यह हमें ऊर्जा देता है और आगे भी देता है। परमेश्वर अपने अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के बाइबल साहित्य, सभी भिन्न-भिन्न प्रकार का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यशायाह 55, 10 और 11 में,

क्योंकि जैसे बारिश और बर्फ स्वर्ग से नीचे आते हैं, प्रभु कहते हैं, और वहाँ वापस नहीं जाते, बल्कि धरती को सींचते हैं, जिससे वह फलती-फूलती है, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, वैसे ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुँह से निकलता है। यह मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, बल्कि वह पूरा करेगा जो मैं चाहता हूँ और जिस काम के लिए मैंने इसे भेजा है, उसे सफल करेगा। क्या इसमें सत्य सिखाना भी शामिल है? हाँ।

लेकिन केविन हूसियर का कहना है कि इसमें सिर्फ़ सच्चाई सिखाने से ज़्यादा कुछ शामिल है। रोमियों 1 16.

मैं सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ। यह हर उस व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करता है, सबसे पहले यहूदी और फिर यूनानी। क्या यह अचूक है? बिलकुल।

लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ़ ग़लती के बजाय सच्चाई सिखाना नहीं है, बल्कि यह एक और भी ज़्यादा अलंकारिक उद्देश्य रखता है। यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने अपनी शक्ति को इस संदेश से इस तरह जोड़ा है कि इस अचूक वचन में अविश्वसनीय अर्थ निहित है। रोमियों 10:17.

विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इब्रानियों 4:12 और 13. उन यहूदियों के विपरीत जो जंगल में मर गए और वादा किए गए देश में नहीं पहुँच पाए, इब्रानियों को लिखे गए पत्र के प्राप्तकर्ताओं को परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है।

क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक तेज़ है, जो प्राण और आत्मा को, गांठ और गूदे को अलग करके छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और कोई भी प्राणी उसकी नज़र से छिपा नहीं है, बल्कि सभी नंगे और उसकी आँखों के सामने बेपर्दा हैं, जिसे हमें हिसाब देना है। मैं इसे एक बार फिर से कहूँगा।

तो फिर हूसियर का प्रस्ताव किसी भी तरह से अचूकता को कम नहीं करता है। यह सिर्फ़ यह कह रहा है कि अचूकता सत्य और त्रुटि के स्पेक्ट्रम से संबंधित है। और बाइबल सत्य है, जैसा कि हमने पहले कहा था।

और यह शिकागो का कथन है, जिसमें यह भी निहित है कि यह शैतान के झूठ को सच्चाई से दर्ज करता है। लेकिन बाइबल के विविध साहित्यिक रूप, जबकि वे सभी उस विवरण के अनुसार अचूक हैं, उनके अन्य उद्देश्य भी हैं। वैन हूसियर सुझाव देते हैं कि हम उन वाक्पटु शक्तियों के बारे में बात करने के लिए अचूकता का उपयोग करें जिन्हें ईश्वर अपने अचूक और पवित्र वचन देने में मुक्त करता है।

हमारे अगले व्याख्यान में, आइए हम पवित्र शास्त्र की पर्याप्तता के विषय पर चर्चा करें।

यह डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन द्वारा प्रकाशितवाक्य और पवित्र शास्त्र पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 18 है, शास्त्र, प्रेरणा के परिणाम, अचूकता और अचूकता के बीच का अंतर।