**डॉ. टिबेरियस राटा, पुराने नियम का धर्मशास्त्र,**

**सत्र 6, परमेश्वर राजा के रूप में**

© 2024 टिबेरियस राटा और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. टिबेरियस रत्ता पुराने नियम के धर्मशास्त्र पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 6 है, राजा के रूप में ईश्वर।   
  
सभी को नमस्कार। आज, हम राजा के रूप में ईश्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो, ईश्वर खुद को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है। वह खुद को वाचा निर्माता और वाचा पालनकर्ता ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। वह खुद को अपने लोगों के उद्धारक के रूप में प्रकट करता है।

वह खुद को एक कानून निर्माता के रूप में प्रकट करता है। लेकिन वह खुद को एक राजा के रूप में भी प्रकट करता है। अब, हिब्रू में राजा या मालक शब्द सेमिटिक सोच के लिए बहुत बुनियादी है।

सभी सेमिटिक लोग अपने देवताओं को राजा मानते थे। इसलिए कभी-कभी, यहीं से हमें यह विचार मिलता है कि राजा ईश्वर था और ईश्वर राजा था। इसलिए, उनके विचार भी प्राचीन निकट पूर्व के अन्य लोगों के समान ही थे।

लेकिन जब हम यहोवा को राजा के रूप में देखते हैं तो यह अलग बात है। यह शब्द सिर्फ़ राजशाही राज्य के मुखिया से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। इसका मतलब राजकुमार या नेता भी हो सकता है।

लेकिन जब हम पुराने नियम की बात करते हैं, तो पुराने नियम में 42 बार यहोवा के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और फिर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहोवा का राजत्व हर समय अपने लोगों की ओर से उसके संप्रभु कार्यों से संबंधित है।

और हमने पहले इस बारे में बात की थी कि इज़राइल एक धर्मतंत्र था। लोग थियोस, ईश्वर द्वारा शासित थे। बाद में, जाहिर है, वे एक राजतंत्र बन गए।

वाचा के सूत्र में, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यह न केवल परमेश्वर को वाचा बनाने वाला और वाचा निभाने वाला परमेश्वर बनने की इच्छा की ओर इंगित करता है, बल्कि परमेश्वर को राजा के रूप में भी चित्रित करता है। क्योंकि हमने वाचाओं के बारे में बात की थी जो सुजरेन संधियाँ हैं।

खैर, जब परमेश्वर वाचा बनाता है, तो वह इसे सुजरेन के दृष्टिकोण से बनाता है। इसलिए वह सिर्फ वाचा बनाने वाला परमेश्वर नहीं है; वह वास्तव में राजा है। और यह उत्पत्ति की पुस्तक में पहले ही उल्लेख किया गया है।

इसलिए, यहोवा का राजत्व अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई समय नहीं था जब यहोवा राजा न हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग सुझाव देते हैं कि परमेश्वर के राजा होने का यह विचार अन्य राष्ट्रों से कॉपी किया गया था जहाँ उन्होंने त्योहारों पर सिंहासनारूढ़ किया था और वे अपने राजाओं को देवताओं के रूप में सिंहासनारूढ़ करते थे।

और वे कहते हैं, ठीक है , इस्राएल ने भी यही किया; उन्होंने दूसरे राष्ट्रों की नकल की। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। ऐसा कभी नहीं हुआ जब यहोवा राजा न रहा हो।

और भजन संहिता की पुस्तक में इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन वास्तव में यह सबसे पहले निर्गमन की पुस्तक में निर्गमन की घटना के बाद मिलता है। निर्गमन की घटना अध्याय 14 में होती है, लेकिन फिर मूसा के गीत में, वह शुरू करता है, मैं प्रभु के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने शानदार विजय प्राप्त की है।

घोड़े और सवार को उसने समुद्र में फेंक दिया है । यहोवा मेरा बल और मेरा भजन है, और वह मेरा उद्धार बन गया है। यह मेरा परमेश्वर है, और मैं इसकी स्तुति करूंगा, मेरे पिता का परमेश्वर, और इसकी स्तुति करूंगा।

यहोवा वचन का मनुष्य है, और यहोवा उसका नाम है। और फिर श्लोक 18, यहोवा हमेशा-हमेशा के लिए राज्य करेगा। तो, यहोवा के राजत्व का फिर से कोई आरंभ या अंत नहीं है।

भजनकार ने भजन 97 में बताया कि प्रभु हमेशा के लिए राज करता है; उसने न्याय के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। 101:6, प्रभु हमेशा के लिए राजा है, और राष्ट्र उसके देश से नाश हो जाएँगे। भजन 93, प्रभु राज करता है, वह राजसी वस्त्र पहने हुए है।

भजन 96 कहता है कि राष्ट्रों के बीच, प्रभु राज्य करता है। 97, प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी आनन्दित हो, दूर के तट आनन्दित हों। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्रों को काँपने दो, वह करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान है, पृथ्वी को हिला दो।

यह एक लाकीश राहत है। हम सन्हेरीब को उसके सिंहासन पर देखते हैं। उसे 12 आदमियों का सहारा है, और उसके पास एक पावदान है जिस पर वह अपने पैर टिकाए हुए है।

यह विचार भजन संहिता में भी आता है, जहाँ राजा के पैरों के लिए एक पावदान है। भजन संहिता 146, 10, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता है। 1 इतिहास 16, प्रभु राज्य करता है।

यहाँ तक कि भविष्यवक्ताओं में भी, हम जकर्याह 49 को देखते हैं, और प्रभु सारी पृथ्वी पर राजा होगा। जाहिर है, यह एक युगांतशास्त्रीय मार्ग है जो मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करता है। उस दिन, एक प्रभु होगा, और उसका नाम ही एकमात्र नाम होगा।

तो फिर, पुराने नियम में परमेश्वर के राजा होने के बारे में यह बहुत स्पष्ट विचार है। लेकिन आज का सवाल यह है कि इसका परमेश्वर के राज्य से क्या संबंध है? खैर, अगर कोई राज्य है, तो इसका मतलब है कि कोई राजा है। और अगर कोई राजा है, तो एक राज्य है।

परमेश्वर के राज्य की कोई सीमा नहीं है। जैसे राजा के रूप में उसका कोई आरंभ और अंत नहीं है, वैसे ही इस राज्य की भी कोई सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह राज्य सार्वभौमिक है।

जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य को समझते हैं, तो हम परमेश्वर के राजा होने के बारे में अधिक समझते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का राज्य निश्चित रूप से इस्राएल के राष्ट्र से कहीं अधिक का सामना करता है। याद रखें , अब्राहम को दिए गए वादों के साथ, परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन अब्राहम के माध्यम से, पृथ्वी के सभी परिवार अब्राहम के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

यह शुरू से ही परमेश्वर की योजना थी। और भविष्यवक्ताओं में, हम वही विचार देखते हैं। फिर से, यशायाह, अंत समय के बारे में बोलते हुए, स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के राज्य में न केवल इस्राएल राष्ट्र बल्कि पृथ्वी के सभी परिवार शामिल होंगे।

इसलिए वह कहता है कि यिर्मयाह भी यही बात कहता है। परमेश्वर का राज्य सर्वव्यापी है। उस समय, वे यरूशलेम को प्रभु का सिंहासन कहेंगे, और सभी राष्ट्र प्रभु के नाम का सम्मान करने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा होंगे।

वे अब अपने बुरे दिलों की हठधर्मिता का अनुसरण नहीं करेंगे। जकर्याह 8, फिर से, निर्वासन के बाद का भविष्यवक्ता। सर्वशक्तिमान प्रभु यही कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का राज्य सार्वभौमिक है, इसमें पृथ्वी के सभी परिवार शामिल हैं।

परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता इस तथ्य को दर्शाती है कि प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करेगा ताकि उनकी धार्मिकता उनकी विशेषता बन जाए। कभी-कभी, हम चर्च जाते हैं, और हम वह गीत गाते हैं, जैसे हो वैसे ही आओ, और कभी-कभी, फिर से, हम इसे अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हो वैसे ही आओ, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो वह आपको बदल देगा।

वह आपको बदल देगा। और यही बात, जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो वह आपको बदल देता है। वह आपको अंधकार के राज्य से निकाल कर अपने पुत्र के राज्य में ले जाता है।

और यह बदल जाता है क्योंकि प्रभु अपने लोगों को शुद्ध करता है, इसलिए उनकी धार्मिकता उनकी मुख्य विशेषता होगी। यशायाह 1, और अपनी सारी अशुद्धियों को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे न्यायियों को पुराने दिनों में, और तुम्हारे सलाहकारों को शुरू में बहाल करूंगा।

उसके बाद, तुम धार्मिकता का शहर, विश्वासयोग्य शहर कहलाओगे। इसलिए, परमेश्वर एक भ्रष्ट शहर को लेकर उसे धार्मिकता का शहर बना सकता है। यिर्मयाह के ज़रिए, वह यही बात कहता है।

उसके दिनों में यहूदा बचा रहेगा, और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। और यह वह नाम है जिससे तुम कहलाओगे। यहोवा हमारा धर्म है।

जब हमने नई वाचा के बारे में बात की थी, तब हमने इस बारे में बात की थी। नई वाचा हमारे दिलों में कैसे हो सकती है? परमेश्वर ऐसा कैसे करता है? यह आत्मा के माध्यम से होता है। और यहेजकेल में, यह कहा गया है, मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूँगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे।

मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धियों और तुम्हारी सारी मूर्तियों से शुद्ध करूँगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूँगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूँगा। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूँगा।

देखिए, अब हमारे साथ जो बात अलग है, वह यह है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ होने के कारण उसके राज्य का हिस्सा हैं। लेकिन इस बीच वह हमें जो देता है, वह है अपनी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की मुख्य विशेषता क्या है? यह कि वह पवित्र है।

इसलिए, जब आप राज्य में आते हैं, तो वह आपको पवित्र बनाता है। हम पवित्रीकरण नामक इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

यह एक बार का सौदा नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। और यह परमेश्वर के राज्य की एक प्रमुख विशेषता है। इतना ही नहीं, यह सार्वभौमिक है, यह सभी लोगों के लिए है, और यह सभी लोगों के लिए उपलब्ध है।

लेकिन धार्मिकता ही इसकी मुख्य विशेषता है। बाइबल इस तथ्य के बारे में भी बताती है कि परमेश्वर के राज्य की विशेषता शांति है। शांति को कभी-कभी युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है।

और फिर, यशायाह एक युगांतिक समय के बारे में बात करता है। फिर से, एक अंत समय जब उनकी तलवारें हल के फाल में बदल जाएंगी और उनके भाले हंसिया में बदल जाएंगे। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा, न ही वे युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेंगे।

खैर, जाहिर है, हमारे इतिहास में कभी भी शांति का समय नहीं आया। इसलिए, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह मसीह के दूसरे आगमन के आसपास होगा।

दरअसल, यशायाह जानवरों के साम्राज्य में शांति की बात करता है। जो, फिर से, अपने आप में एक चमत्कार है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, और तेंदुआ बकरी के साथ सोएगा।

बछड़ा, शेर, साल भर का बच्चा और एक छोटा बच्चा उनका नेतृत्व करेंगे। गाय भालू के साथ चरेगी, और बच्चे एक साथ लेटेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा। खैर, जाहिर है, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

तो फिर, यह मसीह के दूसरे आगमन के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। स्वर्ग जैसे युग की वापसी है। जैसा कि होशे ने लिखा है, उस दिन, पहाड़ों से नया दाखरस टपकेगा, और पहाड़ियों से दूध बहेगा।

यहूदा के सभी कौवे पानी लेकर दौड़ेंगे। प्रभु के घर से एक फव्वारा बहेगा और बबूल की घाटी को सींचेगा। लेकिन हमें खुद से पूछना होगा कि अगर ईश्वर राजा है, तो मसीहा की क्या भूमिका है? स्कैंडिनेवियाई विद्वान मोविनकेल कहते हैं कि मसीहा अपने राज्य में यहोवा का प्रतिनिधि है जिसमें यहोवा मौजूद है और जिसके माध्यम से वह कार्य करता है।

अब, कभी-कभी, यह मसीहा जरूरी नहीं कि यीशु को संदर्भित करता हो, बल्कि एक अभिषिक्त व्यक्ति को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए, राजा दाऊद। लेकिन जब हम इसके नए नियम के हिस्से में जाते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है, अगर हम परमेश्वर को राजा के रूप में देखते हैं, तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य भी वर्तमान में है। जब यीशु आता है, जब मसीहा आता है, तो वह घोषणा करता है और कहता है, समय आ गया है ; पश्चाताप करो; परमेश्वर का राज्य निकट है।

पश्चाताप करो और खुशखबरी पर विश्वास करो। इसलिए, परमेश्वर का राज्य यीशु की सेवकाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, और वह उन्हें यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह राजा था। अब, उन्हें यह समझ में नहीं आया, और क्रूस पर चढ़ाए जाने पर भी, उन्होंने उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की, उसे क्रूस पर चढ़ाया, यह यहूदियों का राजा है।

लेकिन वास्तव में, वे जो कर रहे थे, वे वास्तव में बिल्कुल सत्य की घोषणा कर रहे थे, कि वह यहूदियों का राजा था। सार्वभौमिकता के बारे में बात करते हुए, जॉन हमें बताता है कि शिलालेख हिब्रू, ग्रीक और लैटिन में था। यीशु राजा थे, और उन्होंने शुरू से ही इसकी घोषणा की।

लेकिन परमेश्वर का राज्य उससे अलग है जिसके बारे में लोग सोच रहे थे। फिर से, राजा अलग था। याद रखें कि इस्राएली या यहूदी क्या सोच रहे थे, ठीक है, यहाँ हमें एक सेनापति मिलेगा, जो रोमियों को हराने वाला है, और वह उनके साथ युद्ध करने वाला है, और हम आज़ाद होने वाले हैं।

और यीशु आकर कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा राजा नहीं हूँ। याद करो जॉन ने जेल से पूछा था, क्या तुम वही हो? और यीशु इस तरह जवाब देते हैं: अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे कारण नहीं गिरता। अब, कभी-कभी हम परमेश्वर के राज्य के संकेतों को बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन कभी-कभी हम परमेश्वर के राज्य के संकेतों को एक आंतरिक घटना के रूप में देखते हैं।

लूका 17 में, एक बार फरीसियों द्वारा पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य आपके सावधानीपूर्वक अवलोकन से नहीं आता है। न ही लोग कहेंगे, यहाँ है, या वहाँ है क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। तो फिर, कुछ लोग चीजों को देखने की उम्मीद कर रहे हैं, महान चीजें, लेकिन बहुत बार, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर, हमारे अपने दिलों में काम करता है, और इसलिए आप इसकी गणना नहीं कर सकते।

लेकिन इसमें परमेश्वर के राज्य के भविष्य का एक तत्व भी है। प्रभु की प्रार्थना में भी, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वे कहते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में होता है वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरा काम होगा।

तो, क्या राज्य यहाँ है या नहीं? खैर, यीशु के अनुसार, यह यहाँ है, लेकिन अभी तक नहीं। तो, आपके पास यह पहले से ही/अभी तक नहीं की अवधारणा है जिसे युगांतशास्त्र में विकसित किया गया है। हाँ, जब यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है, तो यह पहले से ही वहाँ है, लेकिन राज्य का एक तत्व है जो अभी तक यहाँ नहीं है।

इसीलिए यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, तेरा राज्य आए। कुछ लोग प्रार्थना करना पसंद करते हैं ; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के अंत में जो लिखा है, प्रभु यीशु के पास आओ। खैर, वे इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

वे यहाँ राज्य की पूर्णता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु एक दावत के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर के राज्य में होगी। और फिर, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यह स्पष्ट है कि आपके पास मेमने का विवाह भोज है।

तो, वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन जब यीशु राज्य के बारे में बात करते हैं, तो वे कभी-कभी इस दावत के बारे में बात करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे और स्वर्ग के राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ दावत में अपना स्थान लेंगे।

लेकिन राज्य का विषय अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जहाँ रोना और दाँत पीसना होगा। इसलिए, फिर से दावत का एक तत्व है, जैसा कि हम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में भी देखते हैं। लेकिन यह इस अर्थ में एक सार्वभौमिक राज्य नहीं है कि यह सार्वभौमिकता नहीं है, जहाँ हर कोई बचाया जाएगा।

नहीं, नहीं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ लोग मसीह के साथ अनन्त जीवन में जाएंगे, और कुछ लोग मसीह से अलग होकर अनन्त जीवन में जाएंगे। राज्य का विषय बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जहाँ रोना और दाँत पीसना होगा, जो कि यीशु द्वारा नरक के बारे में बात करते समय इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति है।

तो, आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? खैर, यह वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। हर कोई जो मुझसे कहता है, प्रभु, प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि केवल वही जो स्वर्ग में रहने वाले पिता की इच्छा पूरी करता है। यीशु ने चारों ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा कि धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है।

कुछ लोगों को लगता था कि वे राज्य में प्रवेश के लिए पैसे खरीद सकते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि वे राज्य में प्रवेश के लिए पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि राज्य में प्रवेश का एकमात्र तरीका मसीह राजा को अपना संप्रभु मानना और उसके अधिकार के अधीन रहना है।

कभी-कभी लोग यीशु को एक कोने में खड़ा करके कहते हैं कि, ओह, कृपया यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। नहीं, यीशु प्रभु हैं, और यीशु उद्धारकर्ता हैं, और वे राजा हैं। सवाल यह है कि क्या मैं उनके अधिकार के अधीन रहूँगा या नहीं? और अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं उनके राज्य का हिस्सा हूँ, और वे मेरे राजा हैं, और वे मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं।

मैथ्यू के सुसमाचार में, मैथ्यू स्वर्ग के राज्य शब्द का उपयोग करता है, लेकिन वह एक ही चीज़ को संदर्भित करता है। तो फिर, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है और वे ऐसे स्थान हैं जहाँ परमेश्वर राजा है और परमेश्वर राजा है। सवाल यह है कि क्या हम उसके अधिकार के अधीन होने जा रहे हैं? हर किसी को यह व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा।

लेकिन याद रखें, यहोवा राजा है, परमेश्वर राजा है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है , उसका कोई अंत नहीं है। उसके राज्य की कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है।

यह डॉ. टिबेरियस रत्ता द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी पर दिया गया उपदेश है। यह सत्र 6 है, ईश्वर राजा के रूप में।