**डॉ. रॉबर्ट ए. पीटरसन, मोक्ष, सत्र 23,   
मोक्ष और धर्मशास्त्रीय विषय, मोक्ष और वाचा, मोक्ष का अनुप्रयोग, सारांश चार्ट**

© 2024 रॉबर्ट पीटरसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 23 है, मोक्ष और धार्मिक विषय, मोक्ष और वाचा, तथा मोक्ष का अनुप्रयोग, सारांश चार्ट।   
  
हम वास्तव में वाचा के बाइबिल धार्मिक विषय की जांच करके अपने व्याख्यानों का समापन करते हैं क्योंकि यह उन सिद्धांतों को पार करता है जिनका हमने इन व्याख्यानों में अध्ययन किया है।

यह एक महत्वपूर्ण बाइबिल विषय है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक गवाही देते हैं। यिर्मयाह 31:31, प्रभु कहते हैं, मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बाँधूँगा। यिर्मयाह 31:31.

लूका 22:20, यीशु ने कहा, यह प्याला मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। लूका 22:20. 2 कुरिन्थियों 3:6, परमेश्वर ने हमें, प्रेरितों का अर्थ है, नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया है।

2 कुरिन्थियों 3:6. इब्रानियों 9:15, इसलिए यीशु एक नई वाचा का मध्यस्थ है। इब्रानियों 9:15. बाइबल के विषयों के आपस में जुड़े होने के कारण, हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि वाचा का प्रमुख विषय हमारे सभी दस धार्मिक पहलुओं या सिद्धांतों से जुड़ता है, चुनाव से लेकर अनंत जीवन और महिमा तक।

चुनाव। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जो एक मूर्तिपूजक था, ताकि वह अंततः सभी राष्ट्रों तक उद्धार पहुँचा सके। परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बाँधी और उसे सभी कसदियों को छोड़कर एक नए और दूर के देश में जाने का निर्देश दिया।

परमेश्वर ने उससे वादा किया कि वह उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा, उसे आशीर्वाद देगा, उसका नाम महान बनाएगा, और उसे दूसरों के लिए आशीर्वाद बनाएगा। उत्पत्ति 12:1 और 2. परमेश्वर ने वादा किया, मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मैं उन सभी को शाप दूंगा जो तुम्हारा अपमान करते हैं।

और पृथ्वी के सारे लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:3. यह अब्राहम की वाचा है और यह तब पूरी होती है, जैसा कि पौलुस समझाता है, जब अन्यजाति लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। गलातियों 3:7 से 9. तुम जानते हो कि जो लोग विश्वास करते हैं, वे अब्राहम के पुत्र हैं।

अब , पवित्रशास्त्र ने पहले से ही देख लिया था कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, और उसने समय से पहले अब्राहम को सुसमाचार सुनाया, यह कहते हुए कि, तेरे द्वारा सभी राष्ट्र आशीषित होंगे। परिणामस्वरूप, जो लोग विश्वास करते हैं वे अब्राहम के साथ आशीषित होते हैं, जिसने विश्वास किया था। गलातियों 3:7 से 9। अब्राहम और उसके वंशजों का परमेश्वर द्वारा चुनाव उसके सभी आत्मिक वंशजों से संबंधित है, जो सभी यीशु में विश्वास करते हैं।

अब्राहम से किए गए वादे उसके सभी आत्मिक वंशजों के हैं, जो मसीह में विश्वास करते हैं। चाहे यहूदी हों या गैर-यहूदी, सभी ईसाई अब्राहम के आत्मिक बच्चे हैं। उल्लेखनीय रूप से, जैसा कि हमने पहले कहा, अब्राहम का परमेश्वर द्वारा चुनाव भी उसके सभी रक्त वंशजों पर लागू होता है।

जातीय इस्राएल। पौलुस ने मुख्य रूप से गैर-यहूदी मसीहियों को लिखते हुए, पहली सदी के अविश्वासी यहूदियों की विषम परिस्थिति का वर्णन किया; उसने कहा, सुसमाचार के सम्बन्ध में, वे, यहूदी, तुम्हारे लाभ के लिए शत्रु हैं, परन्तु चुनाव के सम्बन्ध में, वे कुलपतियों के कारण प्रिय हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण उपहार और बुलाहट अपरिवर्तनीय हैं। रोमियों 11:28 से 29।

क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को चुना और उन्हें अपने वाचा के लोग बनाया, इसलिए परमेश्वर उनके वंशजों से प्रेम करता है, यहाँ तक कि उनके अविश्वास में भी। उसी समय, यहूदी परमेश्वर का विरोध करते हैं और मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहमिक / नई वाचा किस प्रकार परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के चुनाव से संबंधित है।

मसीह के साथ एकता। पौलुस सिखाता है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर की आशीष “मसीह यीशु के द्वारा अन्यजातियों तक” पहुँचती है।

गलातियों 3:14. अब्राहमिक वाचा की पूर्ति में। इस वाचा का वादा मसीह से जुड़ा है और यह मूसा की व्यवस्था से 430 साल पहले की बात है।

गलातियों 3:17. यह प्रतिज्ञा उन यहूदियों और यूनानियों के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और इसलिए, वे सब मसीह यीशु में एक हैं, अर्थात् उसके साथ एकता में हैं। श्लोक 28.

और जितने उसके साथ हैं, वे सब उसके हैं। और इस प्रकार, वचन के अनुसार अब्राहम के वंश के वारिस हैं। श्लोक 29.

इस तरह, पौलुस अब्राहमिक वाचा में सदस्यता को मसीह के साथ विश्वास की एकता से जोड़ता है। पुनर्जन्म। पौलुस का सबसे मजबूत नया वाचा मार्ग इसे मोज़ेक वाचा के साथ अनुकूल रूप से तुलना करता है।

पौलुस ने अपने आप पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने मसीह के द्वारा दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। 2 कुरिन्थियों 3: 4. इसलिए, वह परमेश्वर में उसी स्थान पर अपनी पर्याप्तता पाता है। पद 5. फिर वह समझाता है, उद्धरण, उसने हमें एक नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया है, न कि अक्षर के, बल्कि आत्मा के।

क्योंकि शब्द मारता है, परन्तु आत्मा जीवन देती है। पद 6. यह मूसा की वाचा और नई वाचाओं के बीच उनका पहला विरोधाभास है। पूर्व को शब्द के रूप में वर्णित किया गया है, दस आज्ञाओं द्वारा सारगर्भित कानून की मांगें।

मूसा की वाचा इसलिए मार डालती है क्योंकि इस्राएली उसकी माँगों को पूरा नहीं कर पाते। इसके विपरीत, नई वाचा की विशेषता आत्मा, बड़े अक्षर S से होती है, अक्षर से नहीं, और इसका परिणाम जीवन होता है, मृत्यु नहीं। मॉर्गन और पीटरसन इन विरोधाभासों को स्पष्ट करते हैं।

उद्धरण, अक्षर और आत्मा दो अलग-अलग वाचाओं के लिए खड़े हैं, जिनके अलग-अलग वर्णन, मांगें और परिणाम हैं। व्यवस्था का अक्षर मारता है। यह अवज्ञाकारियों को मारता है, जैसा कि पौलुस ने दर्दनाक रूप से सीखा है, रोमियों 7:10, और 11।

आत्मा इस युग में पुनर्जन्म में और आने वाले युग में जीवन के लिए पुनरुत्थान में जीवन देती है। मॉर्गन और पीटरसन, *द ग्लोरी ऑफ गॉड, और पॉल, टेक्स्ट्स, थीम्स, एंड थियोलॉजी* , इंटरवर्सिटी, 2022, पृष्ठ 104 से उद्धरण। इब्रानियों के लेखक भी वाचा को पुनर्जन्म से जोड़ते हैं।

इब्रानियों के अध्याय 8 में मुख्य रूप से यिर्मयाह के नए करार के अंश, यिर्मयाह 31:31 से 34 का उद्धरण है। लेखक यिर्मयाह 31, 31 को उद्धृत करता है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि वह एक नई वाचा बनाएगा, इब्रानियों 8:8। हालाँकि इब्रानियों में स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह इन शब्दों में इसका संकेत देता है, उद्धरण, मैं अपने नियमों को उनके मन में डालूँगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूँगा। मैं उनका परमेश्वर बनूँगा, और वे मेरे लोग होंगे।

और हर व्यक्ति अपने साथी नागरिक और अपने भाई या बहन को यह कहते हुए नहीं सिखाएगा कि, प्रभु को जानो, क्योंकि वे सब मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, इब्रानियों 8 की आयत 10 और 11। एफएफ ब्रूस व्याख्या करते हैं, उद्धृत करते हैं, उनके दिलों में परमेश्वर के नियम को रोपना उनके द्वारा इसे याद रखने से कहीं अधिक है। यिर्मयाह के शब्दों का अर्थ है लोगों द्वारा एक नया हृदय प्राप्त करना। जो आवश्यक था वह था एक नया स्वभाव, पाप के बंधन से मुक्त एक हृदय, एक ऐसा हृदय जो न केवल सहज रूप से परमेश्वर की इच्छा को जानता और प्यार करता था बल्कि उसे पूरा करने की शक्ति भी रखता था।

नई वाचा नई थी क्योंकि यह नया हृदय प्रदान कर सकती थी। एफएफ ब्रूस, *इब्रानियों के लिए पत्र* , नए नियम पर नई अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी, पृष्ठ 172 और 173। बुलावा।

पौलुस ने बुलावे को वाचा से जोड़ा है, एक ऐसे अंश में जिस पर हमने पहले चुनाव के अंतर्गत चर्चा की थी। सुसमाचार के संबंध में, वे, यहूदी, अन्यजातियों के लाभ के लिए शत्रु हैं। लेकिन चुनाव के संबंध में, वे कुलपतियों के कारण प्रेम किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण उपहार और बुलावा अपरिवर्तनीय हैं।

रोमियों 11:28, 29. आखिरी वाक्य में पौलुस हमें बताता है कि क्यों उसे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने जातीय इस्राएलियों के साथ अपना काम खत्म नहीं किया है। परमेश्वर अपने अनुग्रहपूर्ण वरदानों और बुलावे को वापस नहीं लेता।

वे अपरिवर्तनीय हैं। श्राइनर हमें पॉल के संदेश को समझने में मदद करते हैं। उद्धरण, जैसा कि पॉल में हमेशा होता है, 8:28 , 30, 9:12 की तुलना करें, कॉलिंग, क्लेसिस , उद्धार के लिए भगवान की प्रभावी कॉल को दर्शाता है, और यहाँ अब्राहम और इज़राइल की कॉल को दर्शाता है।

अपरिवर्तनीय शब्द एक कानूनी शब्द है। 2 कुरिन्थियों 7:10 से तुलना करें, जो परमेश्वर के उपहारों और बुलाहट की अटूट प्रकृति को दर्शाता है। नज़दीकी उद्धरण, टॉम श्राइनर, रोमन कमेंट्री, पृष्ठ 626।

इस पाठ से ठीक पहले, जातीय इस्राएल के भविष्य पर चर्चा करते हुए, पॉल लिखते हैं, उद्धारकर्ता सिय्योन से आएगा। वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। और जब मैं उनके पापों को दूर कर दूँगा, तो यह उनके साथ मेरी वाचा होगी।

रोमियों 11:26 और 27, सेप्टुआजेंट, यशायाह 59, 20 और 21 को उद्धृत करते हुए। यहाँ जिस वाचा का उल्लेख किया गया है, वह नई वाचा है। और इसलिए, संक्षेप में, पौलुस ने पापों को दूर करने वाली नई वाचा और इस्राएल के लिए परमेश्वर के बुलावे को एक साथ जोड़ दिया है।

इब्रानियों के लेखक में, क्रिया का केवल पूर्ण निष्क्रिय उपयोग बुलाया गया है; वास्तव में, यह पत्रों में कहीं और नहीं होता है। पॉल एलिंगवर्थ के अनुसार, *इब्रानियों के लिए पत्र* , न्यू इंटरनेशनल ग्रीक टेस्टामेंट, टिप्पणी, पृष्ठ 462। इब्रानियों के लेखक में, क्रिया का केवल पूर्ण निष्क्रिय उपयोग बुलाया गया है, वह मसीह में नई वाचा के साथ बुलाने के विचार को जोड़ता है।

इब्रानियों 9:15 में, उसका अपना बलिदान पुराने नियम के पशु बलिदानों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके रक्त ने, उनके रक्त के विपरीत, अनन्त मुक्ति प्राप्त की। श्लोक 12. इसके अतिरिक्त, उसका प्रायश्चित परमेश्वर के सामने विश्वासियों के विवेक को शुद्ध करता है, जिससे वे उसकी सेवा करने में सक्षम होते हैं।

इब्रानियों 9:13 और 14. यह पद 15 के लिए मंच तैयार करता है, जो उद्धरण देता है। इसलिए, वह एक नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि जो लोग बुलाए गए हैं वे अनन्त विरासत का वादा प्राप्त कर सकें क्योंकि पहली वाचा के तहत किए गए अपराधों से छुटकारे के लिए मृत्यु हो गई है। उद्धरण बंद करें।

मसीह नई वाचा का एकमात्र मध्यस्थ है, और केवल उसका प्रायश्चित ही विश्वासियों को अनन्त विरासत दिलाता है। जिन शब्दों के साथ यह पद समाप्त होता है, वे आश्चर्यजनक से कम नहीं हैं। उद्धरण, खुद को फिर से उद्धृत करते हुए, *पुत्र द्वारा प्राप्त उद्धार* , पृष्ठ 530।

दुर्भाग्य से, मैं हमेशा अपने स्वयं के उद्धरणों को तुरंत नहीं पहचान पाता। शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं है। यह मसीह था, नए नियम का मध्यस्थ, जिसने पहले नियम के तहत किए गए अपराधों से मुक्ति पाने वाले पुराने नियम के संतों का बलिदान किया था।

उद्धरण के भीतर बंद उद्धरण, इब्रानियों 9:15। इसका मतलब है कि मसीह का प्रायश्चित बलिदान न केवल उन सभी को बचाता है जो उसके बाद आते हैं और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं, बल्कि यह उन सभी को भी बचाता है जो उससे पहले आए थे और बलिदानों के माध्यम से बताए गए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। मसीह के इस महान बलिदान से किसे लाभ होता है? मसीह, नई वाचा का मध्यस्थ। वह पापियों के लिए मरा, उद्धरण, ताकि बुलाए गए लोग अनन्त विरासत का वादा प्राप्त कर सकें।

पद 15, जिन्हें परमेश्वर उद्धार के लिए अपने पास प्रभावी रूप से बुलाता है, उन्हें मसीह के महान कार्य का लाभ मिलता है, उन्हें छुटकारा मिलता है, और वे परमेश्वर के उत्तराधिकारी बनते हैं। इस प्रकार, कम से कम दो स्थानों पर, नए नियम के लेखकों ने नई वाचा के संदर्भ में परमेश्वर के बुलावे के बारे में बात की। धर्मांतरण।

नया नियम इन तीनों सिद्धांतों, धर्म परिवर्तन, पश्चाताप और विश्वास को नई वाचा के साथ जोड़ता है। याद रखें, धर्म परिवर्तन पश्चाताप और विश्वास के संक्षिप्त रूप का एक लंबा रूप है, जो दोनों ही एक ही कार्य के भाग हैं, पाप से पश्चाताप और मसीह की ओर विश्वास का मुड़ना जैसा कि सुसमाचार में प्रस्तुत किया गया है। पॉल के सबसे प्रसिद्ध नए नियम के पाठ के अंत में, वह इस्राएलियों के कठोर हृदयों की तुलना करता है, जिनकी मूसा ने सेवा की थी, अपने साथी यहूदियों के परदे वाले हृदयों से जिन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया है।

2 कुरिन्थियों 3:13 से 15. शुक्र है कि मसीह ने इस परदे को हटा दिया, फिर भी, आज भी, जब भी मूसा को पढ़ा जाता है, तो उनके दिलों पर एक परदा पड़ा रहता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ता है, तो परदा हट जाता है।

2 कुरिन्थियों 3:15 और 16. यहाँ प्रभु की ओर मुड़ने का मतलब है धर्म परिवर्तन, जैसा कि पॉल बार्नेट बताते हैं। *कुरिन्थियों को दूसरा पत्र* , न्यू इंटरनेशनल कमेंट्री इन द न्यू टेस्टामेंट, पृष्ठ 199, बार्नेट को उद्धृत करते हुए।

लेकिन पौलुस के कहने का क्या मतलब है? प्रभु की ओर मुड़ो, यह वाक्यांश पुराने नियम में कई बार आता है। उदाहरण के लिए, व्यवस्थाविवरण 4.30। दूसरा कुरिन्थियों 24:19 और 39। यशायाह 19:22। यह व्यवस्थाविवरण 4:30 था। 2 इतिहास 24:19 और 39।

श्लोक 9, यशायाह 19:22. प्रभु की ओर मुड़ना पुराने नियम में कई बार आता है, जो इस्राएल के पश्चाताप में अपने परमेश्वर की ओर लौटने को दर्शाता है। नए नियम में, यह और इसी तरह की अभिव्यक्तियाँ ईसाई धर्म परिवर्तन, प्रभु यीशु की ओर मुड़ने को दर्शाती हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 1:9. प्रेरितों के काम 9:35. प्रेरितों के काम 11:21. 14:15. 15:19. 26:20. 1 पतरस 2:25. गलातियों 4:9 की तुलना करें। एक बार और।

1 थिस्सलुनीकियों 1:9. ये सभी प्रेरितों के काम 9:35. 11:21. 14:15. 15:19. 26:20. 1 पतरस 2:25. गलातियों 4:9 से तुलना करें। बरनेक कहते हैं कि प्रभु की ओर मुड़ो, यहाँ इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में धर्मांतरण है। जब लोग मसीह की ओर मुड़ते हैं, जैसा कि सुसमाचार में पेश किया गया है, तो वे नई वाचा के विश्वासी बन जाते हैं। लूका भी नई वाचा और सुसमाचारी पश्चाताप को एक साथ जोड़ता है।

पतरस घोषणा करता है कि यीशु ही वह भविष्यद्वक्ता है जिसके आने की मूसा ने भविष्यवाणी की थी। प्रेरितों के काम 3:21-24। पतरस अपने श्रोता की अब्राहमिक/नई वाचा के प्रति निष्ठा की घोषणा करता है। उद्धरण, तुम भविष्यद्वक्ताओं की सन्तान हो और उस वाचा के हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बाँधी थी, अब्राहम से कहा, और पृथ्वी के सारे घराने तुम्हारे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे।

पद 25. हमारे पापों के लिए यीशु के क्रूस पर मरने के बाद, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाया और उसे सबसे पहले भेजा ताकि तुममें से हर एक को उसके बुरे मार्गों से फिराकर तुम्हें आशीर्वाद दे। पद 26.

इस प्रकार पतरस अपने श्रोताओं को एक वाचा के संदर्भ में रखता है और फिर उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहता है ताकि वे परमेश्वर द्वारा अब्राहम से वादा किए गए आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पॉल जोर देकर कहते हैं कि मसीह में विश्वास अब्राहम की वाचा को पूरा करता है, जो विश्वासियों को आशीर्वाद देता है। उद्धरण, मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया।

गलातियों 3:13. मसीह के प्रायश्चित में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? उद्धरण, उद्देश्य यह था कि अब्राहम का आशीर्वाद मसीह यीशु के द्वारा अन्यजातियों तक पहुंचे ताकि हम विश्वास के द्वारा वादा किया गया आत्मा प्राप्त कर सकें। गलातियों 3:14. ध्यान दें कि लोग विश्वास के द्वारा अब्राहम के वादे तक पहुँचते हैं। इब्रानियों के लेखक ने वाचा को भी विश्वास से जोड़ा है।

लेवी के पुजारियों के विपरीत, जो वंशावली के कारण अपने पद पर बने रहते थे, मसीह को परमेश्वर की शपथ से पुजारी नियुक्त किया गया था। तुम हमेशा के लिए पुजारी हो। इब्रानियों 7:21। भजन 110:4 का हवाला देते हुए। लेखक परमेश्वर के ऐसा करने के छुटकारे के इतिहास के महत्व को स्पष्ट करता है।

उद्धरण, इस शपथ के कारण, यीशु एक बेहतर वाचा की गारंटी भी बन गए हैं। इब्रानियों 7:22। लेवी के पुजारी बहुत थे क्योंकि एक के मरने पर दूसरे ने उसकी जगह ले ली। मसीह का पुजारीत्व श्रेष्ठ है क्योंकि क्रूस पर चढ़ाए जाने और जी उठने के बाद, वह अपने पुजारीत्व को स्थायी रूप से धारण करता है।

पद 24. फिर लेखक इस सत्य को सुसमाचार पर लागू करता है। इसलिए, वह पूरी तरह से बचाने में सक्षम है, मैं इब्रानियों के लेखक से उद्धृत कर रहा हूँ, जो लोग उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं क्योंकि वह हमेशा उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहता है।

पद 25. इस प्रकार, हम देखते हैं कि जैसे-जैसे छुटकारे का इतिहास सामने आता है, अब्राहमिक / नई वाचा धर्मांतरण और उसके घटकों, पश्चाताप और विश्वास से जुड़ जाती है। औचित्य।

औचित्य के लिए पुराने नियम की पृष्ठभूमि प्रभावशाली है। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बाँधी, तो उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसे न्यायोचित ठहराया गया। उद्धरण, अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना।

उत्पत्ति 15:6. रोमियों 4:3, गलतियों 3:6, याकूब 3:26 में इसके उद्धरणों की तुलना करें। रोमियों 4:3, गलतियों 3:6, याकूब 3:26. वाचा-काटने की रस्म के बाद, शब्द स्पष्ट हैं। उद्धरण, उस दिन, प्रभु ने अब्राहम के साथ वाचा बाँधी। उत्पत्ति 15:18. वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेचिज़्म प्रश्न 33 का उत्तर, औचित्य क्या है, उद्धरण, औचित्य ईश्वर की मुफ़्त कृपा का एक कार्य है जिसमें वह हमारे सभी पापों को क्षमा करता है और हमें केवल मसीह की धार्मिकता के लिए उसकी दृष्टि में धर्मी के रूप में स्वीकार करता है जो हमें सौंपी गई है और केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त की गई है।

उद्धरण बंद करें। अर्थात्, औचित्य में धार्मिकता का आरोपण और पाप का गैर-आरोपण शामिल है। यिर्मयाह की नई वाचा की भविष्यवाणी का अंतिम वादा है, उद्धरण, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूँगा और उनके पाप को फिर कभी याद नहीं करूँगा।

यिर्मयाह 31:34. इब्रानियों 8:12 और 10:17 की तुलना करें। प्रभु के भोज में, यीशु ने यिर्मयाह द्वारा भविष्यवाणी की गई नई वाचा को प्रमाणित किया। उद्धरण, फिर उसने एक प्याला लिया और धन्यवाद देने के बाद, उसने उसे उन्हें दिया और कहा, तुम सब इसमें से पीओ क्योंकि यह वाचा का मेरा खून है जो पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है। मत्ती 26:26 और 27.

यीशु ने इस प्रकार नई वाचा में क्षमा को शामिल किया। जब पौलुस नई वाचा की सेवकाई को पुरानी वाचा की सेवकाई से तुलना करता है, तो वह नई वाचा में औचित्य को जोड़ता है। उद्धरण, क्योंकि यदि निंदा लाने वाली सेवकाई में महिमा थी, तो धार्मिकता लाने वाली सेवकाई और भी अधिक महिमा से भर जाती है।

2 कुरिन्थियों 3:9. निंदा और धार्मिकता के यहाँ फोरेंसिक अर्थ हैं क्योंकि पॉल उन्हें एक साथ रखता है जैसा कि हैरिस समझाते हैं। 2 कुरिन्थियों पर हैरिस की टिप्पणी। डिकायोसून , धार्मिकता, यहाँ एक नैतिक शब्द के बजाय एक संबंधपरक शब्द है जो परमेश्वर के सामने सही स्थिति को दर्शाता है, जो परमेश्वर द्वारा दिया गया है, जैसा कि रोमियों 1:17, 3:21, 22, 10:3, फिलिप्पियों 3.9 में है। धार्मिकता, ग्रीक शब्द डिकायोसून का अर्थ इस अंश में फोरेंसिक या कानूनी धार्मिकता है, 2 कुरिन्थियों 3:9, साथ ही, उदाहरण के लिए, रोमियों 1:17, रोमियों 3:21, 22, रोमियों 10:3, फिलिप्पियों 3:9। स्थिति, अर्थात्, स्वर्ग की अदालत के समक्ष सही होने की।

परमेश्वर की स्वीकृति, न कि उसकी निंदा, उन लोगों पर निर्भर करती है जो मसीह में हैं। उद्धरण समाप्त करें। एक बार फिर, शास्त्र नई वाचा और औचित्य को जोड़ता है।

यह वैसा ही है जब इब्रानियों के लेखक ने नई वाचा को परमेश्वर के वादे से जोड़ा। मैं उनके अधर्म को क्षमा करूँगा, और उनके पापों को फिर कभी याद नहीं करूँगा। इब्रानियों 8:12. गोद लेना, अन्य उद्धार संबंधी विषयों की तरह, गोद लेना वाचा के साथ संयोजन में दिखाई देता है।

यहूदीवादियों ने पौलुस पर मूसा के कानून को नकार कर झूठी शिक्षा देने का आरोप लगाया था। पौलुस ने अब्राहमिक और नई वाचाओं के बीच निरंतरता पर जोर देकर जवाब दिया। उद्धरण, मेरा कहना यह है कि, उन्होंने कहा कि, 430 साल बाद आया कानून, परमेश्वर द्वारा पहले से स्थापित वाचा को अमान्य नहीं करता है और इस तरह वादा रद्द नहीं करता है।

क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था पर आधारित है, तो फिर प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं रही। परन्तु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम को अनुग्रह करके दी है। (गलातियों 3:17 और 18)

यहूदी लोग गलती करते हैं जब वे व्यवस्था को परमेश्वर की मुख्य वाचा मानते हैं। ऐसा नहीं है। यह अब्राहमिक वाचा के अधीन है जो मसीह में नई वाचा बन गई है।

पौलुस ने अब्राहम के वंश के लिए परमेश्वर के वादे की दो तरह से व्याख्या की है। सबसे पहले, वंश मसीह है। उद्धरण, अब वादे अब्राहम और उसके वंश से कहे गए थे।

वह यह नहीं कहता कि, और वंशों को, मानो बहुतों को संदर्भित करता हो, बल्कि एक को संदर्भित करता है, और तुम्हारे वंश को, जो मसीह है। गलातियों 3:16। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंत में, पौलुस सिखाता है कि मसीह में सभी विश्वासियों को भी अब्राहम के वंश के रूप में माना जाना चाहिए। यदि आप मसीह के हैं, तो आप अब्राहम के वंश हैं, वादे के अनुसार वारिस हैं।

पद 29. अब्राहम के वंश के बारे में पौलुस की व्यक्तिगत और सामूहिक व्याख्याओं के बीच, वह कहता है कि नई वाचा ने मूसा की वाचा को ग्रहण कर लिया है और इसलिए, विश्वासी, उद्धरण, मसीह यीशु में सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। पद 26.

यहाँ, पौलुस वाचा को मसीह में विश्वास के साथ जोड़ता है। पवित्रीकरण। दोनों नियम वाचा के संदर्भ में पवित्रीकरण की बात करते हैं।

अब्राहम के सामने पहले प्रकट होने के बाद, परमेश्वर ने फिर से ऐसा किया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में रहो और निर्दोष बनो। मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बाँधूँगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊँगा।

उत्पत्ति 17. एक और दो. परमेश्वर ने इस प्रकार उस वाचा की पुष्टि की जो उसने अब्राहम के साथ की थी, उद्धरण, कि वह उसका परमेश्वर होगा और उसके बाद उसकी संतान का भी परमेश्वर होगा।

श्लोक सात। उत्पत्ति 15 के समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाचा मूल रूप से एकात्मक थी । यहाँ, हम सीखते हैं कि यह द्विपक्षीय भी थी।

क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने अब्राहम को अपने लिए दावा करने के बाद, परमेश्वर ने उससे अपेक्षा की कि वह उसके लिए पवित्रता में जीवन जिए। वाचा एकात्मक है । अब्राहम सो रहा था जब परमेश्वर उत्पत्ति 15 में जानवर के टुकड़ों के बीच चलता है और काटता है, शाब्दिक रूप से वाचा को काटता है, वाचा को स्थापित करता है।

लेकिन उसके बाद, अब्राहम है, भगवान उसके जीवन का दावा करता है। वह बाध्य है। वाचा अपने मूल में एकात्मक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में द्विपक्षीय है।

दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिनमें अब्राहम और उसके वंशज शामिल हैं। जब अब्राहम इसहाक की बलि देने के लिए तैयार था, तो परमेश्वर ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, अब्राहम, अब्राहम, लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न ही उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे नहीं छिपाया। उत्पत्ति 22:11 और 12.

वाचा वास्तव में द्विपक्षीय है, और अब्राहम को अपने जीवन भर परमेश्वर से प्रेम करना, उसका भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने जकर्याह को इसलिए चुप करा दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसे और एलिजाबेथ को एक पुत्र देगा। जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी माँ ने कहा कि उसका नाम यूहन्ना होगा, और सभी को आश्चर्य हुआ कि जकर्याह ने सहमति दे दी।

परमेश्वर ने उसे बोलने में सक्षम बनाया, और वह तुरन्त परमेश्वर की स्तुति करने लगा, जिसने अपने लोगों के लिए उद्धार का प्रबंध किया है। लूका 169. मसीहा यीशु के अग्रदूत, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का जन्म आनन्द का कारण था।

जकर्याह ने अब्राहम की वाचा को याद रखने के लिए परमेश्वर की प्रशंसा की। आयत 70 से 73। उसने आगे कहा कि परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण हस्तक्षेप का उद्देश्य यह था कि उसके लोग, उद्धरण, अपने पूरे जीवन में उसकी उपस्थिति में पवित्रता और धार्मिकता में बिना किसी भय के उसकी सेवा करेंगे।

लूका अध्याय 1 की आयत 74 और 75. फिर से, वाचा और पवित्रता एक साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु के भोज में भी यही घटना देखते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों को यीशु द्वारा भोज की स्थापना के बारे में बताया और सुधार के शब्द भी जोड़े।

पौलुस ने उन्हें मसीह के साथ एकता, अन्य विश्वासियों के साथ एकता के क्षैतिज आयाम का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई। अमीर लोग दावत कर रहे थे जबकि गरीब जो उनके साथ एक ही मेज पर थे, उनके पास प्रभु के भोज के जश्न में खाने के लिए बहुत कम था। परिणामस्वरूप, परमेश्वर अमीरों को उनके पापों के लिए बीमारी, बीमारी और यहाँ तक कि मौत के साथ अनुशासित कर रहा था।

1 कुरिन्थियों 11:30. पौलुस कुरिन्थियों को खुद की जाँच करने और विश्वास के साथ भोज में भाग लेने का आदेश देता है। आयत 27 से 29. भोज पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर के साधनों में से एक है, और अगर कुरिन्थियों ने पौलुस के सुधार पर ध्यान दिया, तो वे परमेश्वर के सांसारिक न्याय से बच जाएँगे।

संरक्षण। पौलुस यीशु के शब्दों को उद्धृत करता है। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है।

1 कुरिन्थियों 11:29. फिर पौलुस बताता है कि कैसे परमेश्वर ने कुरिन्थ के कई विश्वासियों को प्रभु की मेज़ पर उनके दुर्व्यवहार के लिए सांसारिक दण्ड दिया है। पद 30. विडंबना यह है कि पौलुस के न्याय के शब्द भटके हुए कुरिन्थियों को आश्वस्त करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाए रखेगा, भले ही वह उन पर ऐसे सांसारिक दण्ड लाए।

उद्धरण, यदि हम स्वयं का उचित रूप से न्याय करते, तो हमारा न्याय नहीं होता। लेकिन जब प्रभु द्वारा हमारा न्याय किया जाता है, तो हमें अनुशासित किया जाता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। श्लोक 31, 32।

इस नए वाचा के पाठ में, पौलुस परमेश्वर द्वारा अपने संतों के संरक्षण की पुष्टि करता है। इब्रानियों 5 के चेतावनी वाले अंश सुप्रसिद्ध हैं। इब्रानियों 6:17 और 20, तथा इब्रानियों 7:23 और 25 में सशक्त संरक्षण वाले अंश उतने प्रसिद्ध नहीं हैं।

बाद के पाठ में, लेखक पुष्टि करता है कि यीशु, हमारा महान महायाजक, एक बेहतर वाचा की गारंटी है। पद 22. इस संदर्भ में, लेखक यीशु के पुनरुत्थान और उसके पुरोहितत्व और परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थों की पुष्टि करता है।

उद्धरण, क्योंकि वह हमेशा के लिए रहता है, वह अपने पुरोहिती को स्थायी रूप से धारण करता है। इसलिए, वह उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं क्योंकि वह हमेशा उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहा है। श्लोक 24 से 25।

नए और बेहतर वाचा का एक पहलू परमेश्वर की यह घोषणा है कि यीशु अपने लोगों को अंतिम उद्धार के लिए सुरक्षित रखेगा। इब्रानियों ने मसीह के शानदार और प्रभावशाली बलिदान और उसके लोगों की परिणामी सुरक्षा की प्रशंसा की है। क्योंकि एक ही बलिदान के द्वारा उसने उन लोगों को हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है जिन्हें पवित्र किया जा रहा है।

इब्रानियों 10:15. इसके बाद, लेखक यिर्मयाह की नई वाचा के अंश को उद्धृत करता है। उद्धृत करें, यह वही वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बाँधूँगा, प्रभु कहते हैं।

मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर रखूँगा और उन्हें उनके मनों पर लिखूँगा, और मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूँगा। श्लोक 16 और 17. दो बार संक्षिप्त रूप में, इब्रानियों ने संरक्षण की घोषणा की है।

क्योंकि मसीह ने अपने लोगों को सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। श्लोक 15. और वह वादा करता है कि वह उनके पापों को कभी याद नहीं रखेगा।

उद्धरण समाप्त करें। नई वाचा में अनंत सुरक्षा शामिल है। अंत में, अनंत जीवन और महिमा।

प्रभु के भोज की स्थापना के समय, यीशु ने प्याले को वाचा का मेरा लहू कहने के बाद, मत्ती 26:28 में कहा, उद्धरण, परन्तु मैं तुम से कहता हूं, कि मैं इस दाख के फल को अब से उस दिन तक न पीऊंगा, जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पीऊं। पद 29. यहां, नई वाचा के बारे में बात करने के बाद, यीशु अपने पिता के राज्य में अपने लोगों के साथ शराब बांटने के रूप में अंतिम उद्धार की तस्वीर पेश करते हैं।

भोज की संस्था के पौलुस के संस्करण में, यीशु ने प्याले को मेरे लहू में नई वाचा का नाम दिया है। 1 कुरिन्थियों 11:25. और फिर एक युगान्तकारी टिप्पणी जोड़ दी।

उद्धरण, क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते हो और यह प्याला पीते हो, तब तक तुम प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हो जब तक वह नहीं आता। श्लोक 26. यहाँ, शास्त्र नई वाचा और यीशु की वापसी को जोड़ता है, जिसके बारे में शास्त्र सिखाता है कि यह अंतिम उद्धार की शुरुआत करता है।

इब्रानियों में भी नई वाचा और अनंत जीवन को जोड़ा गया है। मसीह के लहू की प्रशंसा करने के बाद, जिसने अनंत छुटकारे को सुरक्षित किया, पद 12 में, लेखक घोषणा करता है कि वह एक नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि बुलाए गए लोग अनंत विरासत का वादा प्राप्त कर सकें । उसी अध्याय के अंत में, इब्रानियों ने जोर देकर कहा कि मसीह दूसरी बार प्रकट होगा।

यह इब्रानियों का नौवाँ अध्याय होगा। पाप उठाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को उद्धार लाने के लिए जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, श्लोक 28। इस प्रकार मत्ती, पौलुस और इब्रानियों ने नई वाचा को परमेश्वर के अंतिम राज्य, यीशु की वापसी और उसके द्वारा लाए जाने वाले उद्धार से जोड़ा है।

ये चित्र अनन्त जीवन और महिमा के साथ ओवरलैप करते हैं। इस प्रकार हमने उद्धार के दस पहलुओं और तीन प्रमुख बाइबिल-धर्मशास्त्रीय विषयों के बीच इंटरफेस की जांच की है। परिणामस्वरूप, हम देखते हैं कि कैसे चुनाव, एकता, पुनर्जन्म, बुलावा, रूपांतरण, औचित्य, गोद लेना, पवित्रीकरण, संरक्षण, और अनन्त जीवन और महिमा इन विषयों को पार करते हैं।

उद्धार और जो पहले से है और जो अभी तक नहीं है। उद्धार और परमेश्वर का राज्य। उद्धार और वाचा।

यह सब बाइबल की शिक्षाओं की परस्पर निर्भरता और सुसंगतता की ओर इशारा करता है, चाहे इसे अलग-अलग, व्यवस्थित सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाए, जिसे हमने पहले किया था, या बाइबल धर्मशास्त्र में उनके स्थान के संदर्भ में, जिसे हमने अभी इन बाद के व्याख्यानों में पूरा किया है। एक चार्ट की मदद से उद्धार और धर्मशास्त्रीय विषयों, उद्धार के अनुप्रयोग को संक्षेप में प्रस्तुत करना सहायक प्रतीत होता है। हमने उद्धार के दस पहलुओं की व्याख्यात्मक और धर्मशास्त्रीय रूप से खोज की है।

मसीह के साथ एकता, चुनाव, बुलावा, पुनर्जन्म, धर्मांतरण, औचित्य, दत्तक ग्रहण, पवित्रीकरण, दृढ़ता, तथा अनन्त जीवन और पवित्रीकरण, महिमा। धर्मशास्त्रियों ने सृष्टि के चुनाव से पहले पिता द्वारा उद्धार की योजना, प्रथम शताब्दी में पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में उद्धार की पूर्ति, तथा पवित्र आत्मा द्वारा उद्धार, मसीह के साथ एकता, तथा उपरोक्त सूची में बुलावे से लेकर वर्तमान महिमा तक, तथा अनन्त जीवन और भविष्य की महिमा सहित नई पृथ्वी पर पुनरुत्थान में उद्धार की पूर्णता को अलग-अलग किया। यहाँ उद्धार के अनुप्रयोग के बारे में हमारे निष्कर्षों को सारांशित करने वाला एक चार्ट है।

चुनाव चार्ट पर नहीं है क्योंकि यह उसका हिस्सा नहीं है। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। महिमा चार्ट में है क्योंकि इसके... हाँ, महिमा चार्ट में है क्योंकि इसके पहले से ही पहलू में, यह उद्धार के अनुप्रयोग से संबंधित है।

महिमामंडन, मैं इसे उचित पहलू कहूंगा, इसका अंतिम पहलू, अभी तक नहीं है और चार्ट पर नहीं है, इसलिए यह यहां नहीं है। हमारे पास पहलुओं की एक सूची है। आवश्यकता, जैसा कि मैंने कहा, जब हमने उद्धार सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से काम किया, तो हमने देखा, मैंने कहा, इनमें से प्रत्येक को इसकी आवश्यकता के मुकाबले सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है।

यहाँ ज़रूरतों की एक सूची दी गई है। यहाँ उद्धार के प्रत्येक पहलू का संक्षिप्त विवरण दिया गया है और एक मुख्य शास्त्र है जो उस विशेष सिद्धांत को सिखाता है। मसीह के साथ एकता।

मसीह से अलग होने की आवश्यकता थी, जैसा कि इफिसियों 2 में है। वर्णन यह है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से मसीह से जोड़ता है, इसलिए उसके उद्धार के लाभ हमारे हो जाते हैं। शास्त्र, इफिसियों 1, 3 से 14। बुलावा केवल बाहरी सुसमाचार का बुलावा नहीं है जो सभी को जाना चाहिए, बल्कि आंतरिक प्रभावी बुलावा है जो उन लोगों को जाता है जिनके लिए परमेश्वर इसे भेजता है।

बुलावे की ज़रूरत बहरापन है, सुनने की ज़रूरत है। पापियों के पास सुनने के लिए कान नहीं हैं या परमेश्वर की बातों को देखने के लिए आँखें नहीं हैं। परमेश्वर उन्हें अपने आंतरिक आह्वान, अपने प्रभावशाली आह्वान के माध्यम से सुनने में सक्षम बनाता है, जो बाहरी सुसमाचार आह्वान के माध्यम से संचालित होता है।

2 तीमुथियुस 1:9 इसके लिए एक अच्छा पाठ है। पुनर्जन्म। आध्यात्मिक मृत्यु की आवश्यकता थी।

हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, और परमेश्वर ने कृपापूर्वक हमें मसीह के साथ जीवित कर दिया। इफिसियों 2:1 से 5 इसे दिखाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। मृत्यु की आवश्यकता और जीवित करने, पुनर्जीवन, जो पुनर्जन्म है, दोनों को मिलाना।

उद्धार के अनुप्रयोग का एक और पहलू है परिवर्तन, जिसमें पश्चाताप और विश्वास शामिल है। परिवर्तन, खोये रहने की आवश्यकता है। हम यशायाह 53 की भेड़ों की तरह थे।

हम सब भटकी हुई भेड़ों की तरह हैं। हम में से हर कोई अपना रास्ता चुनता है। हम खो गए हैं।

परमेश्वर हमें पाप से हटाकर मसीह की ओर मोड़ता है। वह हमें परिवर्तित करता है। हम पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए सक्षम अनुग्रह देता है।

प्रेरितों के काम 20:21 में पश्चाताप और विश्वास दोनों को एक साथ रखा गया है। औचित्य। निंदा की आवश्यकता थी।

कानून तोड़ने वालों के रूप में, हम कानून के अभिशाप के तहत खड़े थे, कानून की सज़ा का खतरा। परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है क्योंकि मसीह अपने क्रूस में हमारे लिए अभिशाप बन गया। परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है।

इफिसियों 2:15, 16 इसे दिखाने के लिए एक अच्छा स्थान है। दत्तक ग्रहण। आवश्यकता थी गुलामी, पाप की गुलामी, और संसार के प्राथमिक सिद्धांत, जो संभवतः धर्मत्यागी यहूदी धर्म और अन्यजाति मूर्तिपूजा दोनों के पीछे छिपा शैतानी क्षेत्र हो सकता है।

गुलामी, पाप और स्वयं का बंधन। शास्त्र, गलातियों 3:26, परमेश्वर उन सभी को अपनाता है जो मसीह में विश्वास करते हैं। पवित्रीकरण।

ज़रूरत थी अशुद्धता की। अगर आप कहें तो हम आध्यात्मिक कोढ़ी थे। परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है।

उसने हमें पाप के दायरे से पवित्रता की ओर बढ़ाया, हमें आरंभिक पवित्रता में अपने संतों के रूप में स्थापित किया, हमें अपनी आत्मा दी, और प्रगतिशील पवित्रता में हमारे अंदर काम किया। अंत में, वह अंतिम महिमा में हमारे साथ पुष्टि करेगा। इफिसियों 5:25 से 27 मसीह के कार्य को बढ़ाता है, जिसने अपने चर्च को शुद्ध करने, उसे पवित्र करने के लिए अपने आप को प्रेम में दे दिया।

और वह इसे अपने सामने एक बेदाग, सुंदर, पवित्र दुल्हन के रूप में पेश करेगा। संरक्षण। परमेश्वर अपने लोगों को बचाए रखता है।

हमारी ज़रूरत बेवफ़ाई है। अगर हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि भजन कहता है, तो हम भटकने के लिए प्रवृत्त होंगे। लेकिन परमेश्वर हमें अपनी वफ़ादारी में रखता है।

वह हमें अंत तक बचाए रखता है। रोमियों 8:28 से 39 तक का मार्ग सबसे अच्छा है क्योंकि यह न केवल उन आयतों पर आधारित है, बल्कि इसका विषय संरक्षण है। महिमा का अर्थ है पहले से ही या पूर्ण हो चुका होना, पूर्ण होने के नाते।

महिमा शर्म के विपरीत है। परमेश्वर अपने लोगों की शर्म दूर करता है और उन्हें अब मसीह में महिमा देता है। आश्चर्यजनक रूप से, हालाँकि हम सही रूप से महिमा के बारे में सोचते हैं कि मुख्य रूप से अभी तक नहीं, सेंट कुरिन्थियों 3:18 कहता है, परमेश्वर अब हमें अनुग्रह से विश्वास के द्वारा महिमा से महिमा में बदल रहा है।

इन बातों पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? नंबर एक, मैं एक आराधना सभा में जाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से, हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति करनी चाहिए। अब, हमारे पुनर्जीवित शरीर में नई पृथ्वी पर अनन्त स्तुति के लिए एक ऑडिशन में, परमेश्वर अच्छा है।

वह अपने लोगों के प्रति दयालु है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। इसलिए, हम अपने पूरे दिल से उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं।

हम अपने आस-पास के लोगों के साथ सुसमाचार बाँटना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रार्थनापूर्वक उनसे प्रेम करना चाहते हैं। और जब परमेश्वर उन्हें अवसर देता है, तो उनके साथ सुसमाचार बाँटें ताकि वे बच सकें। इन व्याख्यानों से मेरे समापन शब्द ये होने चाहिए।

सोली देओ ग्लोरिया। केवल परमेश्वर की ही महिमा हो। आमीन।

यह डॉ. रॉबर्ट पीटरसन द्वारा मोक्ष पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 23 है, मोक्ष और धार्मिक विषय, मोक्ष और वाचा, तथा मोक्ष का अनुप्रयोग, सारांश चार्ट।