**डॉ. डेविड एल. मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी,**

**सत्र 7, नये नियम में मंदिर**

© 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह सत्र 7 है, न्यू टेस्टामेंट में मंदिर।   
  
इसलिए, हम मंदिर, तम्बू और अदन के विषय पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें मैंने उत्पत्ति और पुराने नियम में उनके संबंध के कारण एक साथ रखा है।

मैंने सुझाव दिया है कि मंदिर का महत्व, हालांकि इसके बारे में कई बातें कही जा सकती हैं, हमारे उद्देश्यों के लिए, इसका महत्व यह है कि मंदिर या तम्बू ईश्वर का निवास स्थान है। यह अपने लोगों के साथ ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। मंदिर और तम्बू ईडन गार्डन तक वापस जाते हैं और उत्पत्ति 1 और 2 से पहली सृष्टि में अपने पवित्र निवास को बहाल करने और अपने लोगों के साथ निवास करने के ईश्वर के इरादे की पूर्ति के चरणों को प्रदर्शित करते हैं। फिर हम नए नियम के कुछ सबूतों को देखना शुरू करते हैं जहाँ सुसमाचारों में यीशु स्वयं, सृष्टि पर लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करके मंदिर के सच्चे इरादे को पूरा करना शुरू करते हैं।

तो, यह यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से है कि परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ रहता है। परमेश्वर की तंबूनुमा मंदिर की उपस्थिति अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में निवास करती है। यह यीशु मसीह के माध्यम से है कि परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ रहता है।

मैं नए नियम में कई अन्य ग्रंथों को देखना चाहता हूँ जो मंदिर की छवि या तम्बू की छवि पर आधारित हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से, परमेश्वर की उपस्थिति तम्बू है, और मंदिर की उपस्थिति अब उनके लोगों के साथ निवास करती है। लेकिन साथ ही, हम देखेंगे कि जैसा कि हम अन्य विषयों के साथ देखते हैं, यह न केवल यीशु मसीह में बल्कि उनके अनुयायियों, उनके लोगों, मसीह से संबंधित लोगों में भी पूरा होता है। इसलिए, जैसा कि हमने कहा है, और जैसा कि मैं कई बार दोहराऊंगा, इनमें से अधिकांश वादे सबसे पहले पूरे होते हैं, या इनमें से अधिकांश विषय सबसे पहले यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरे होते हैं।

दूसरे, विस्तार से, वे उन अनुयायियों में पूरे होते हैं जो उसके हैं या जो उसके साथ एक हैं। और यह निश्चित रूप से मंदिर विषय के बारे में सच है। सुसमाचारों और मत्ती और यूहन्ना, अध्याय एक और अध्याय दो जैसी पुस्तकों में यीशु के दावों से बाहर निकलने वाला पहला स्थान अगला पड़ाव है, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक हो सकती है।

और मैं प्रस्ताव के रूप में बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता क्योंकि अन्य सभी प्रकार के प्रमाण मौजूद हैं, चाहे वे अंततः आपको आश्वस्त करें या नहीं। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक के दूसरे अध्याय में, हम तथाकथित पिन्तेकुस्त के दिन या चर्च के जन्मदिन के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने इसे कहा है। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय और पिन्तेकुस्त के दिन, मसीह के सभी अनुयायी प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में यीशु के स्वयं के आदेश और निर्देश द्वारा यरूशलेम में एकत्र हुए।

और इसलिए, उसके शिष्य और उसके अनुयायी यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं, और परमेश्वर पुराने नियम, विशेष रूप से जोएल अध्याय दो की पूर्ति में लोगों पर अपनी पवित्र आत्मा उंडेलता है, जिसे पीटर ने पिन्तेकुस्त के दिन होने वाली घटनाओं का वर्णन और बचाव करते हुए उद्धृत किया है। इसलिए, परमेश्वर लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलता है, और लेखक इसका वर्णन इस तरह करता है जैसे कि आग की जीभें उनके ऊपर मंडरा रही हों, और वे अन्य भाषाएँ बोल रहे हों। अब, उस स्थिति में, हालाँकि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, यह संभव है, जैसा कि ग्रेग बील ने कुछ लेखों में और अपनी बड़ी न्यू टेस्टामेंट धर्मशास्त्र पुस्तक में तर्क दिया है कि ग्रेग बील ने तर्क दिया है कि प्रेरितों के काम अध्याय दो और लोगों पर पवित्र आत्मा का आना वास्तव में एक मंदिर का दृश्य है।

और वह मंदिर की छवि के लिए तर्क देता है। वह प्रेरितों के काम अध्याय दो में आग की जीभ और कई अन्य विषयों और शब्दों का पता लगाता है और उन्हें मंदिर से जोड़ता है। और इसलिए, अगर ऐसा है, तो प्रेरितों के काम अध्याय दो पहले से ही यह प्रदर्शित कर रहा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, और अब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, लोगों, उसके मंदिर को भर देती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहेजकेल अध्याय 43 में तम्बू के निर्माण में होते हुए देखा था जहाँ परमेश्वर की महिमा आती है और मंदिर को भर देती है।

अब, हम आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं, जो शायद मंदिर को भर रही है। इसलिए, यह संभव है कि प्रेरितों के काम अध्याय दो में भी, हम पहले से ही मंदिर विषय को परमेश्वर के लोगों को शामिल करने के लिए विस्तारित और विस्तारित होते हुए देखते हैं। और हम देखेंगे कि यह वास्तव में नए नियम के बाकी हिस्सों में एक प्रमुख उद्देश्य है जहाँ नए नियम के लेखक, विशेष रूप से पौलुस, मंदिर की छवि या मंदिर की भाषा को स्वयं परमेश्वर के लोगों पर लागू करते हैं।

इसलिए, मैं प्रेरितों के काम अध्याय दो में उस संभावित उदाहरण से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप ग्रेग बील की ए न्यू टेस्टामेंट बाइबिल थियोलॉजी और मंदिर पर कई खंड पढ़ सकते हैं जहाँ वह तर्क देता है कि प्रेरितों के काम अध्याय दो एक मंदिर का दृश्य है। लेकिन मैं वहाँ से आगे बढ़कर पॉलिन साहित्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ।

हम पॉलिन साहित्य में कई ग्रंथों की ओर भी इशारा कर सकते हैं। शायद भगवान या यीशु का पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों के साथ मौजूद होना, मंदिर की अवधारणा को जगा सकता है, भले ही मंदिर की भाषा का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया हो। भगवान की उपस्थिति, लोगों में यीशु की उपस्थिति, और उनके लोगों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सभी मंदिर की भाषा या मंदिर की कल्पना को जगा सकते हैं।

या इससे भी आगे जाकर, यह तथ्य कि मसीह पापों की क्षमा के लिए अंतिम बलिदान है, जिसे हम इब्रानियों में पाते हैं, लेकिन पौलुस ने भी यीशु को पापों की क्षमा प्रदान करने वाले के रूप में वर्णित किया है, कम से कम निहित रूप से यह मान लिया है कि यीशु मसीह मंदिर की जगह लेता है या उसे पूरा करता है। क्षमा अब मंदिर और मंदिर में बलिदान करने से जुड़ी नहीं है, लेकिन अब पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाई जाती है। इसलिए, पापों की क्षमा और मसीह के माध्यम से क्षमा के संदर्भ निहित रूप से यह आह्वान कर सकते हैं या कम से कम यह मान सकते हैं कि यीशु मसीह मंदिर की पूर्ति है और इसे प्रतिस्थापित करता है क्योंकि अब, क्षमा यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाई जाती है और उसके साथ जुड़ी हुई है।

लेकिन मैं नए नियम में कुछ और विशिष्ट पाठों को देखना चाहता हूँ और फिर से पॉलिन साहित्य से शुरू करना चाहता हूँ। शुरुआती बिंदु संभवतः 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और श्लोक 16 और 17 होगा, जो कि पॉलिन साहित्य में मंदिर के लिए सबसे प्रसिद्ध संदर्भों में से एक है। और फिर से, इनमें से अधिकांश, ये सभी संदर्भ लोगों को स्वयं मंदिर के रूप में संदर्भित करेंगे।

लेकिन 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 और आयत 16 और 17 में हम यह पढ़ते हैं: क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुद ही परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे बीच वास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और तुम सब मिलकर वह मंदिर हो। अब, इस खंड में, पौलुस स्पष्ट रूप से अपने पाठकों को संबोधित करता है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आप यूनानी पाठ को देखें, हालाँकि अंग्रेजी पाठ इसे अस्पष्ट करता है, लेकिन यदि आप यूनानी पाठ को देखें, तो सर्वनाम आप और क्रियाएँ बहुवचन हैं, जो पूरी मण्डली को संदर्भित करती हैं या स्वयं लोगों को संदर्भित करती हैं।

तो, यह कोई व्यक्तिगत कथन नहीं है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बल्कि यह एक सामूहिक कथन है जहाँ पौलुस पूरे चर्च, कुरिन्थ के विश्वासियों की संपूर्णता को मंदिर के रूप में संदर्भित करता है। तो, कुरिन्थ का चर्च एक मंदिर है। पद 12 में मंदिर की और भी भाषा पाई जाती है।

अगर मैं पद 10 को पढ़ना शुरू कर सकता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है, उससे मैं एक नींव रखूँगा। यह मंदिर की भाषा भी हो सकती है। मैंने एक बुद्धिमान निर्माता के रूप में नींव रखी, और कोई और उस पर निर्माण कर रहा है।

लेकिन हर किसी को सावधानी से निर्माण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पहले से रखी गई नींव के अलावा कोई और नींव नहीं रख सकता है, जो कि मसीह है। अगर कोई इस नींव पर सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास या भूसा का उपयोग करके निर्माण करता है, तो उसका काम दिखाया जाएगा कि वह क्या है। और मैं सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की उस भाषा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

एक बार फिर, पुराने नियम और यहूदी सर्वनाशकारी साहित्य और अन्य जगहों पर, मंदिर के निर्माण भवन के साथ सोने और कीमती पत्थरों को जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, बस प्रकाशितवाक्य 21 पर जाएं, जहां, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, नए यरूशलेम को वास्तव में एक मंदिर के रूप में वर्णित किया गया है, और मंदिर की भाषा को नए यरूशलेम पर लागू किया गया है। लेकिन जैसा कि शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रकाशितवाक्य के अध्याय 21 में, यूहन्ना ने नए यरूशलेम मंदिर को सोने और कीमती पत्थरों से बना बताया है।

तो, यह सारी भाषा एक साथ, नींव की भाषा, कीमती पत्थरों, सोने और कीमती पत्थरों की भाषा, और फिर 1 कुरिन्थियों 3 के श्लोक 16 और 17 में चर्च को मंदिर के रूप में स्पष्ट संदर्भ से पता चलता है कि परमेश्वर के लोग अब मंदिर हैं। अब, कोई शायद यह कह सकता है कि, ठीक है, यह केवल एक रूपक है, लेखक चर्च की तुलना मंदिर से कर रहे हैं। यह संभव है।

अगर मुझे सिर्फ़ इस पाठ के साथ आगे बढ़ना होता, तो यह निष्कर्ष निकालना संभव हो सकता था कि पॉल सिर्फ़ एक रूपक का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ टिप्पणियाँ वास्तव में यही निष्कर्ष निकालती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि पॉल क्या करता है, खास तौर पर 1 कुरिन्थियों की किताब में कहीं और, पुराने नियम पर उसका भरोसा, 2 कुरिन्थियों में मंदिर के मूल भाव के साथ वह क्या करता है, जहाँ वह स्पष्ट रूप से इसे पुराने नियम के वादों से जोड़ता है, तो मुझे लगता है कि यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि पॉल सिर्फ़ एक रूपक के तौर पर मंदिर का इस्तेमाल कर रहा है और चर्च की तुलना मंदिर से कर रहा है।

इसके बजाय, मुझे लगता है कि पॉल सुझाव दे रहा है, विशेष रूप से व्यापक कैनन के प्रकाश में और 1 और 2 कुरिन्थियों में अन्यत्र जो वह करता है, कि चर्च अब मंदिर के सच्चे इरादे को पूरा करता है। मंदिर में परमेश्वर ने जो इरादा किया था, वह अब चर्च, परमेश्वर के लोगों में अपने चरमोत्कर्ष और पूर्ति तक पहुँचता है। यहेजकेल की तरह, भविष्यवाणी के पाठ ने जो अनुमान लगाया था, एक बहाल मंदिर जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करेगा, अब न केवल यीशु मसीह, यूहन्ना 1 में बल्कि अब उसके चर्च में, उसके अनुयायियों में जो परमेश्वर का सच्चा मंदिर हैं, पूर्णता पाने लगा है।

वास्तव में, संभवतः 1 कुरिन्थियों के बाकी हिस्सों में कई नैतिक दायित्व और नैतिक मानक इस धारणा पर आधारित हैं कि चर्च एक मंदिर है। उदाहरण के लिए, 1 कुरिन्थियों के अध्याय 6 में, उन्हें पवित्रता का पालन करने और एक अनैतिक भाई को निष्कासित करने का आह्वान इस विचार पर आधारित प्रतीत होता है कि चर्च ही मंदिर है। जिस तरह पुराने नियम में पवित्रता मंदिर से जुड़ी थी और पवित्रता मंदिर से जुड़ी थी, अब पॉल, चर्च को सच्चा मंदिर और भगवान का नया मंदिर समझते हुए, उसे पवित्रता और पवित्रता का पालन करने के लिए भी कहता है।

कुरिन्थियों के बाकी हिस्सों में बहुत से नैतिक उपदेश शायद इस तथ्य से निकले हैं कि पौलुस ने चर्च को एक मंदिर के रूप में देखा और अब इसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए आह्वान किया। इसलिए, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में पौलुस ने पुराने नियम से मंदिर की छवि ली और अब इसे चर्च पर लागू किया, न केवल एक रूपक के रूप में बल्कि चर्च, परमेश्वर के लोगों को, अब सच्चे मंदिर के रूप में, अब मंदिर में परमेश्वर ने जो इरादा किया था उसकी पूर्ति के रूप में, और वह यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6, बस एक पल के लिए कुरिन्थियों के साहित्य में रहने के लिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 16-18, हमने इस खंड में पहले से ही कुछ पाठ पढ़े हैं, और हमने नई सृष्टि के संबंध में अध्याय 5, 17 को देखा, फिर से दिखाया कि इनमें से बहुत सी अवधारणाएँ आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

वास्तव में, हम बाद में प्रकाशितवाक्य 21 में देखेंगे कि नया मंदिर यरूशलेम नई सृष्टि पर घटित होता है, इसलिए इनमें से कुछ विषयों को पूरी तरह से अलग करना मुश्किल है। लेकिन 2 कुरिन्थियों 6:16-18 के लिए, परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के बीच क्या समझौता है? क्योंकि हम फिर से बहुवचन देखते हैं, पौलुस खुद को और कुरिन्थियों की कलीसिया को संदर्भित करता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब, कोई वहाँ रुक सकता है और सोच सकता है, ठीक है, फिर से, क्या पौलुस कलीसिया का वर्णन करने के लिए एक रूपक के रूप में मंदिर का उपयोग नहीं कर सकता था? कलीसिया एक मंदिर है, और इसका उपयोग केवल एक प्रकार के प्रतीक या रूपक के रूप में किया जाता है।

खैर, हाँ, यह सच है, लेकिन आगे जाकर ध्यान दें कि पॉल ने पुराने नियम के पाठ को उद्धृत करके अपने दावे को आधार बनाया है। पद 16 में पहला उद्धरण यह बताता है कि, मैं उनके साथ रहूँगा और उनके बीच चलूँगा और मैं उनका परमेश्वर बनूँगा, और वे मेरे लोग होंगे, जो संभवतः यहेजकेल अध्याय 37 और पद 26 और 27, लेकिन लैव्यव्यवस्था अध्याय 26 और पद 11 और 12 दोनों से एक संयुक्त उद्धरण है। लैव्यव्यवस्था का उद्धरण तम्बू के संदर्भ में है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ तम्बू में निवास करता है।

यहेजकेल 37 का अंश परमेश्वर के संदर्भ में है, यह उस खंड से ठीक पहले आता है जिसे हमने देखा है और हम फिर से देखेंगे, अध्याय 40-47, जो पुनर्स्थापित नवीनीकृत मंदिर का वर्णन करता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, लैव्यव्यवस्था अध्याय 26 में, मैं चाहता हूँ कि आप भाषा और वाचा सूत्र पर ध्यान दें; हम आगे वाचा से निपटेंगे, लेकिन पॉल ने जो वाचा सूत्र उठाया है, लैव्यव्यवस्था अध्याय 26, लेखक कहता है, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा, और मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, और तुम मेरे लोग होगे।

फिर से, इस्राएल के संदर्भ में, तम्बू की स्थापना और परमेश्वर तम्बू के माध्यम से अपने लोगों के साथ निवास करता है। फिर, यहेजकेल अध्याय 36 बहुत ही समान, लगभग समान शब्दों का उपयोग करता है, जो फिर से यहेजकेल के पुनर्स्थापित, पुनर्निर्मित और नवीनीकृत मंदिर के वर्णन के साथ आगे बढ़ता है। यहेजकेल अध्याय 37 और श्लोक 26 और 27।

फिर से, नई वाचा का सूत्र परमेश्वर के अपने लोगों के साथ रहने से संबंधित है। वह कहता है कि मैं उनके साथ शांति की वाचा बाँधूँगा। यह एक अनन्त वाचा होगी।

मैं उन्हें स्थापित करूँगा और उनकी संख्या बढ़ाऊँगा। और मैं उनके बीच अपना पवित्रस्थान रखूँगा। फिर पवित्रस्थान का वर्णन 40 से 47 में किया जाएगा।

मेरा निवास उनके साथ होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब पौलुस वास्तव में दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय छह और पद 16 में इन दोनों को जोड़ता है, जब वह कहता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, इसे समझाने और इसे उचित ठहराने के लिए वह कहता है, मैं उनके साथ रहूंगा और उनके बीच चलूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे।

इसलिए, पौलुस इस तथ्य को उचित ठहराता है कि वे यह मंदिर हैं, यहेजकेल अध्याय 37 में तम्बू और नवीनीकृत मंदिर से संबंधित दो पाठों को उद्धृत करके। फिर वह आगे बढ़ता है और वास्तव में दो और पुराने नियम के पाठों को उद्धृत करता है। इसलिए, उनसे बाहर निकलो और अलग रहो, प्रभु कहते हैं, किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा।

और फिर मैं तुम्हारे लिए पद 18 बनूंगा। मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि इस खंड में, लेखक पॉल पुराने नियम से यह तथ्य प्रदर्शित करने के लिए उद्धृत कर रहे हैं कि पुराने नियम के वे पाठ, लैव्यव्यवस्था अध्याय 26, और फिर भविष्यवाणी के पाठ, विशेष रूप से यहेजकेल 37, अब यीशु मसीह के चर्च में अपनी प्राप्ति और अपनी पूर्ति पाते हैं।

और यह भी ध्यान दें कि यह सब पवित्रता के संदर्भ में है। तो एक बार फिर, पवित्रता और पवित्रता की अवधारणाएँ जो पुराने नियम के तम्बू और मंदिर से जुड़ी थीं, अब नए मंदिर में स्थानांतरित हो गई हैं, जो कि चर्च है। तो, यह न केवल एक रूपक है, बल्कि मंदिर के पुराने नियम के मूल भाव और यहाँ तक कि यहेजकेल 37 में युगांतिक मंदिर की पूर्ति भी है।

वास्तव में, इस खंड में आगे चलकर, लेखक परमेश्वर के वादों का उल्लेख करेगा। अब जबकि हमारे पास परमेश्वर के वादे इन वादों पर आधारित हैं, इसलिए एक बार फिर, पौलुस शायद पुराने नियम के इन पाठों का संदर्भ देखता है। इसलिए, पौलुस इन वादों को देखता है, जैसे कि परमेश्वर ने अपना पवित्र स्थान स्थापित किया, लोगों के साथ उसका निवास, अब किसी भौतिक इमारत या संरचना में नहीं, बल्कि अब परमेश्वर के लोगों में पूरा हुआ है।

तो, मुझे लगता है कि दोनों कोरिंथियन पाठ इस बात की गवाही देते हैं, और कुछ अन्य अंशों को देखकर भी इसकी पुष्टि की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक प्रदर्शन है कि पॉल पुराने नियम में भौतिक मंदिर की स्थापना के इरादे को देखता है, साथ ही लोगों में, चर्च में अब एक युगांतिक मंदिर की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसलिए, वह चर्च को ईश्वर के मंदिर के रूप में संदर्भित कर सकता है। और फिर, 2 कुरिन्थियों 6 भी इसे उचित ठहराता है और पुराने नियम के संदर्भ में ही इसकी व्याख्या करता है।

अगला पड़ाव इफिसियों अध्याय 2 और आयत 20 से 22 है। और हमने, फिर से, इनमें से कुछ पाठों को पहले ही देख लिया है और अन्य विषयों से संबंधित अन्य संदर्भों में ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन इफिसियों अध्याय 2, 20 से 22 एक ऐसे खंड के अंत में आता है जहाँ कम से कम दो बातें चल रही हैं।

कई बातें हैं, लेकिन मैं जिन दो बातों पर ज़ोर देना चाहता हूँ, वे हैं कि पॉल यहूदियों और गैर-यहूदियों की एकता के लिए तर्क दे रहा है जो अब एक मानवता बन गई है। यह एकता परमेश्वर द्वारा दो अलग-अलग समूहों को लेकर प्रदर्शित की जाती है, जो जातीय और धार्मिक रूप से पहले अलग-अलग थे, और अब उन्हें एक नई मानवता में एक साथ ला रहे हैं, जैसा कि पॉल कहते हैं, मसीह यीशु में। यह यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से है कि दोनों के बीच की बाधा टूट गई है, और अब मसीह ने यहूदियों और गैर-यहूदियों को एक शरीर, एक नई मानवता, चर्च में एक साथ लाकर उनके बीच शांति बनाई है।

दूसरी बात यह है कि पॉल ने पुराने नियम, खास तौर पर यशायाह की पुस्तक के संदर्भ में इस बात को आधार बनाया है। अब, कहीं भी पॉल ने इफिसियों के अध्याय 2 में पुराने नियम को स्पष्ट रूप से उद्धृत नहीं किया है। एक बात, एक तरह से फिर से अलग, पिछले लगभग 20 वर्षों से चल रही चीजों में से एक है नए नियम में पुराने नियम के उपयोग का नए सिरे से अध्ययन, जिसने पुराने नियम के महत्व को पहचाना है, वह सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि नए नियम के लेखक इसे इस तरह से उद्धृत करते हैं, जैसे कि यह यशायाह भविष्यवक्ता में कही गई बातों को पूरा करने के लिए हुआ था, या जैसा कि लिखा गया है, या ऐसा कुछ, जैसा कि आप मैथ्यू अध्याय 2 और अन्य ग्रंथों में पाते हैं, जैसा कि हमने 2 कुरिन्थियों 6 में देखा। इसके बजाय, कभी-कभी लेखक पुराने नियम के पाठ और पुराने नियम की भाषा लेते हैं , और उन्हें यह कहे बिना अपने काम में बुनते हैं कि यह वास्तव में इसकी पूर्ति है, या यह इसे पूरा करने के लिए हुआ था, या जैसा कि लिखा गया है। इसके बजाय, वे बस भाषा लेते हैं और इसे अपने स्वयं के प्रवचन में, अपने स्वयं के भाषण में बुनते हैं।

और यही बात हम इफिसियों के अध्याय 2 में पाते हैं। और जब लेखक ऐसा करते हैं, तो यह कई बार उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जब वे वास्तव में इसे उद्धृत करते हैं। इफिसियों के अध्याय 2 में, पौलुस वास्तव में कई अवधारणाओं और अंशों के विशिष्ट संदर्भों को अपनी भाषा में बुनता है। तो, इफिसियों का अध्याय 2 श्लोक 11 से शुरू होता है। मुझे इनमें से कुछ खंडों को फिर से पढ़ने दें ताकि आपको तस्वीर समझ में आ जाए।

उदाहरण के लिए, 11 और 12 में, पुराने नियम के बारे में पहले से ही विशिष्ट संदर्भ हैं। इसलिए, याद रखें कि पहले आप जन्म से अन्यजाति थे और जो लोग खुद को खतना कहते हैं, उनके द्वारा आपको खतना रहित कहा जाता था। तो, पुराने नियम की भाषा स्पष्ट है।

पद 12, याद रखें कि उस समय, आप मसीह से अलग थे, इस्राएल में नागरिकता से वंचित थे, और वादे की वाचाओं के लिए विदेशी थे। हम इन पदों को पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन पुराने नियम की अवधारणाओं के विशिष्ट संदर्भों पर फिर से ध्यान दें। लेकिन फिर लेखक आगे बढ़ता है और अब मसीह यीशु में बात करता है, तुम जो दूर थे, निकट लाए गए हो।

वह दूर और निकट की भाषा फिर से यशायाह की पुस्तक से आती है। श्लोक 14, क्योंकि वह स्वयं हमारी शांति है। शांति की भाषा, यशायाह 52 और अन्यत्र, मेल-मिलाप की भाषा, दोनों को एक नई मानवता बनाना, नवीनता की अवधारणा।

यह भाषा यशायाह की पुस्तक से ही आती है। इसलिए, पौलुस यशायाह से निकले उन पाठों का उपयोग कर रहा है जो परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना का उल्लेख करते हैं। अब, यहूदियों और अन्यजातियों को एक नई मानवता में एक साथ लाने का उल्लेख करना है, जो कि वह कलीसिया है जिसकी अब परमेश्वर के लोगों तक समान पहुँच है।

इसलिए, पौलुस का कहना है कि यहूदी और गैर-यहूदी का एक होना, यहूदी और गैर-यहूदी का एक नई मानवता में एकजुट होना, पुराने नियम की पूर्ति है, विशेष रूप से यशायाह के पुनर्स्थापना के कार्यक्रम की, जिसे वह विशेष रूप से अध्याय 40 से 66 में स्पष्ट करता है। पुराने नियम के संदर्भों की यह सूची और पौलुस का लंबा वर्णन कि यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से यहूदियों और गैर-यहूदियों को एक नई मानवता में एक दूसरे से जोड़ने और शांति लाने में यशायाह की पूर्ति लाने में मसीह ने क्या किया है, पद 20 से 22 में इस संदर्भ के साथ चरम पर है। वास्तव में, मैं पीछे जाऊंगा और पद 19 को पढ़ूंगा, क्योंकि यह इस समापन इकाई की वास्तविक शुरुआत है।

परिणामस्वरूप, आप, विशेष रूप से गैर-यहूदी, उसके पाठक, अब विदेशी और अजनबी नहीं हैं, बल्कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ-साथ उसके घराने के सदस्य हैं, जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बना है, जिसमें यीशु मसीह स्वयं आधारशिला है। अब, इसे सुनिए। अब तक, यह केवल सामान्य इमारत की कल्पना प्रतीत होती है।

हालाँकि मैं तर्क दूँगा कि अध्याय 20 में नींव का संदर्भ संभवतः पद 20 में है, मुझे खेद है, अध्याय दो संभवतः मंदिर की कल्पना है क्योंकि अब, पद 21 में, उसमें, मसीह में, यह पूरी इमारत एक साथ जुड़ जाती है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनने के लिए उठती है। और उसमें, आप दोनों एक साथ एक निवास स्थान बनने के लिए बनाए जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा रहता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमने पहले और दूसरे कुरिन्थियों में देखा, पौलुस चर्च को मंदिर के रूप में, अंत-समय के मंदिर के रूप में समझता है जो अब परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ परमेश्वर स्वयं अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से निवास करता है।

और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता इस मंदिर की नींव हैं। वास्तव में, नींव की वह भाषा अन्य यहूदी साहित्य में पाई जाने वाली भाषा के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, कुमरान समुदाय और मृत सागर स्क्रॉल समुदाय को एक मंदिर के रूप में वर्णित करते हैं।

वे मंदिर की भाषा का भी उपयोग करते हैं, और वे अपने संस्थापक सदस्यों, समुदाय के प्रमुख सदस्यों को मंदिर की नींव के रूप में वर्णित करते हैं। अब, कुमरान समुदाय को अभी भी एक भौतिक रूप से पुनर्निर्मित मंदिर की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच, उन्होंने खुद पर भी मंदिर की भाषा लागू की और अपने प्रमुख संस्थापक सदस्यों को समुदाय और मंदिर की नींव के रूप में देखा। इसलिए अब पौलुस प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को इस मंदिर की नींव के रूप में बुलाकर कुछ ऐसा ही करता है, एक ऐसा मंदिर जो अब बनाया जा रहा है जिसमें शाब्दिक पत्थर और निर्माण खंड नहीं हैं, बल्कि अब वे सदस्य हैं जो इस मंदिर का निर्माण करते हैं जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से निवास करता है।

लेकिन फिर लेखक, यशायाह अध्याय 28 और श्लोक 16 को उद्धृत करते हुए, यशायाह 28:16 को उद्धृत नहीं करते हुए, बल्कि एक बार फिर से उसका उल्लेख करते हुए, यीशु मसीह को मुख्य कोने का पत्थर कहता है। इसलिए, मसीह, हालाँकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता इस संरचना की नींव हैं, यीशु मुख्य कोने का पत्थर है। वह वह मुख्य पत्थर है जो इसे एक साथ रखता है।

और फिर हम इन सब पर निर्मित होते हैं। परमेश्वर के लोग, इन सब के सदस्य, एक पवित्र मंदिर बन जाते हैं जहाँ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा निवास करता है। तो एक बार फिर, चर्च को मंदिर के रूप में संदर्भित करना केवल रूपक भाषा नहीं लगती है, कि मंदिर केवल चर्च का वर्णन करने के लिए एक रूपक के रूप में उपयोग करते हैं, हालाँकि यह ऐसा करता है।

लेकिन मैं पुराने नियम के ग्रंथों, खास तौर पर यशायाह और यशायाह 28-16, यीशु मसीह मुख्य आधारशिला के संदर्भ के आधार पर तर्क दूंगा कि वह पाठ और अध्याय 2 में अन्य पुराने नियम के पाठ तर्क देते हैं कि पॉल द्वारा चर्च को पुराने भविष्यसूचक पाठ की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब , चर्च, एक भौतिक मंदिर नहीं, बल्कि परमेश्वर के निवास स्थान का स्थान है। अपने लोगों के साथ परमेश्वर की तंबूनुमा मंदिर की उपस्थिति अब एक भौतिक संरचना में नहीं, बल्कि अब परमेश्वर के लोगों में पूरी हो रही है, जहाँ परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से निवास करता है।

वास्तव में, अगर मैं इफिसियों में एक और पाठ का उल्लेख कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि इस अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करता है, तो इफिसियों के अध्याय 5 और श्लोक 18-20 को देखें। इफिसियों अध्याय 5 और श्लोक 18-20। यह एक ऐसा पाठ है जिसका बार-बार उल्लेख किया जाता है, जिसे आमतौर पर बहुत ही व्यक्तिगत रूप से पढ़ा जाता है, और हम इसके बारे में बस थोड़ी देर में बात करेंगे।

लेकिन पद 18 से शुरू करते हुए, शराब के नशे में मत डूबो, जो व्यभिचार की ओर ले जाता है। इसके बजाय, आत्मा से भर जाओ, एक दूसरे से भजन और स्तुतिगान और आत्मा के गीत गाओ, अपने दिलों में प्रभु के लिए गाओ और संगीत बनाओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हर चीज के लिए हमेशा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। और फिर पद 21 शायद उसी से संबंधित है, मसीह के प्रति श्रद्धा से एक दूसरे के अधीन रहना।

अब, मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं इस खंड में हर विवरण को नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं उस वाक्यांश को देखना चाहता हूँ और आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर हम इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए इच्छुक होते हैं, कि परमेश्वर की आत्मा मुझे भरती है और मुझे नियंत्रित करती है, और शराब मुझे नियंत्रित करने और मुझे भरने और शराब से नशे में होने के विपरीत, अब मुझे परमेश्वर की आत्मा को व्यक्तिगत रूप से भरने देना चाहिए ताकि मैं आत्मा का फल पैदा करूँ और मैं उस तरह का जीवन जीऊँ जैसा परमेश्वर चाहता है। और फिर से, मैं निश्चित रूप से उस धारणा पर विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पॉल यही कह रहा है।

मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इसे और अधिक सामूहिक रूप से नहीं पढ़ना चाहिए और क्या हमें इसे शायद इफिसियों के अध्याय 2 के प्रकाश में पढ़ना चाहिए, वह पाठ जिसे हमने अभी देखा है। वास्तव में, एक बार फिर, यहाँ भरे जाने का आदेश बहुवचन है, और जाहिर है, अगर पॉल एक समूह से बात कर रहा है, तो वह केवल एकवचन का नहीं, बल्कि बहुवचन का उपयोग करेगा, लेकिन संभवतः पॉल पूरे चर्च को अधिक सामूहिक रूप से संदर्भित कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब वह चर्च को भरने के लिए कहता है, तो मुझे लगता है कि वह एक बार फिर चर्च को मंदिर के रूप में संदर्भित कर रहा है।

भजनों और स्तुतिगानों और आध्यात्मिक भजनों में एक दूसरे से बात करने की इस भाषा पर भी ध्यान दें; ऐसा लगता है कि ये निर्देश आराधना के लिए एकत्रित चर्च के संदर्भ में हैं, न कि केवल व्यक्ति अपने घरों में क्या करते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि पॉल जो कह रहा है वह यह है कि चर्च एक मंदिर है जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है। इसलिए, यह एक बार फिर मंदिर की उपस्थिति को संदर्भित करता है।

वास्तव में, यदि आप एक बार फिर पुराने नियम में वापस जाते हैं, तो मंदिर को भरने का, परमेश्वर द्वारा मंदिर को भरने का यह विचार, यहाँ मौजूद प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हम एक पाठ पढ़ते हैं, यहेजकेल अध्याय 43, पुनर्स्थापित, नवीनीकृत मंदिर के संदर्भ में, यहेजकेल द्वारा मंदिर की संरचना को देखने और उसके दौरे पर ले जाने और उसे मापने के बाद। अध्याय 3 में, वह अंततः परमेश्वर की महिमा को देखता है।

यहेजकेल 43, पद 2 में, मैंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा को पूर्व से आते देखा, और वह मंदिर में प्रवेश कर गई। और ध्यान दें कि वह पद 5 में क्या कहता है, फिर आत्मा ने मुझे ऊपर उठाया और मुझे भीतरी प्रांगण में ले आया, और प्रभु की महिमा ने मंदिर को भर दिया। इसलिए, मुझे लगता है कि अध्याय 5 में यहाँ भरने की भाषा मंदिर की भाषा है।

पॉल जो कह रहा है वह यह है कि वह चाहता है कि चर्च परमेश्वर का मंदिर हो, जहाँ परमेश्वर उसमें निवास करता है, और परमेश्वर उसे अपनी महिमा और अपनी आत्मा से भरता है। जाहिर है, यह कैसे काम करता है यह आस-पास के अध्यायों में है; अध्याय 5 और 6 में, हम इसके नैतिक निहितार्थ पाते हैं, परमेश्वर का मंदिर होने का क्या मतलब है, यह कैसा दिखता है, और चर्च कैसे प्रदर्शित करता है कि यह परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन एक बार फिर, मुझे लगता है कि हमें इसे केवल व्यक्तिगत रूप से पढ़ना बंद कर देना चाहिए, और फिर से, हमें शायद इसे अध्याय 2 के प्रकाश में पढ़ना चाहिए, जहाँ चर्च एक पवित्र निवास स्थान, एक मंदिर बनने के लिए बढ़ रहा है जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से निवास करता है।

अब फिर से, हम चर्च को एक मंदिर के रूप में पाते हैं जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता है। इसलिए, मुझे लगता है कि इन खंडों में, पॉल लगातार मंदिर की कल्पना का उपयोग करता है, न कि केवल एक सुविधाजनक रूपक या तुलना के रूप में, बल्कि पॉल पुराने नियम के मंदिर की पूर्ति, भौतिक मंदिर के लिए इरादे और एक बहाल मंदिर की भविष्यवाणी की अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मंदिर की कल्पना का उपयोग कर रहा है जो अब परमेश्वर के लोगों, चर्च में साकार हो रहे हैं और पूरी हो रही हैं। अर्थात्, मंदिर का अर्थ है, परमेश्वर की अपने लोगों के साथ उपस्थिति, परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करता है, अब परमेश्वर के निवास के साथ साकार हो रहा है, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा, अपने लोगों, चर्च के माध्यम से भर रहा है।

यहूदी और शहर अब मसीह में एक शरीर के रूप में एक साथ लाए गए हैं। कुछ लोगों ने, दिलचस्प बात यह है कि इस बात के प्रकाश में, इस बारे में बात की है और पूछा है कि क्या तीसरा मंदिर काल होने जा रहा है। हम पहले मंदिर और फिर दूसरे मंदिर काल, हेरोदेस के मंदिर का उल्लेख करते हैं, जिसे 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था।

क्या तीसरा मंदिर काल होने जा रहा है? और मेरा सुझाव है, हाँ, ऐसा है। पहले से ही एक है। चर्च अब तीसरा मंदिर है।

पुराने नियम के वादों की पूर्ति में, यहूदियों और अन्यजातियों से बने परमेश्वर के लोग अब तीसरा मंदिर हैं जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करना शुरू करता है। लेकिन हम देखेंगे कि यह केवल पहले से ही नहीं है। अभी भी एक अभी तक नहीं आयाम है।

मंदिर एक अर्थ में पूरा नहीं हुआ है। हम प्रकाशितवाक्य 21 और 22 में नई सृष्टि में अंतिम अहसास और अंतिम पूर्ति पाते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं पॉलिन साहित्य से बाहर निकलकर दो अन्य ग्रंथों के बारे में संक्षेप में बात करना चाहता हूँ।

उनमें से एक इब्रानियों के अध्याय 8 से 10 में पाया जाता है, जहाँ इस खंड में लेखक, पूरी पुस्तक में, पुरानी वाचा प्रणाली पर मसीह की श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा है। और विचार यह नहीं है कि पुरानी वाचा स्वयं दोषपूर्ण थी और यह योजना ए थी जो काम नहीं कर रही थी, इसलिए परमेश्वर को योजना बी स्थापित करनी पड़ी। लेकिन इब्रानियों के लेखक ने प्रदर्शित किया कि यीशु मसीह वही है जिसकी ओर पुरानी वाचा प्रणाली इशारा कर रही थी। और इसलिए, उसने इसे पूरा किया है।

तो पाठक किसी और चीज़ पर वापस क्यों जाना चाहते हैं? अध्याय 8 से 10 के एक लंबे खंड में, लेखक विस्तार से तर्क देता है कि यीशु मसीह पुराने नियम की संपूर्ण बलिदान प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है और उसे पूरा करता है। इसलिए अब पापों की क्षमा यीशु मसीह में पाई जाती है, न कि पुराने नियम के तम्बू या मंदिर में। उदाहरण के लिए, इब्रानियों अध्याय 8 में, और एक बार फिर, मैं बस कुछ खंड पढ़ूंगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि लेखक क्या कह रहा है।

इब्रानियों के अध्याय 8 और आयत 1 से 6 में लेखक कहता है, अब हम जो कह रहे हैं उसका मुख्य बिंदु यह है कि हमारे पास ऐसा कोई महायाजक नहीं है जो राजसी सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा हो, या हमारे पास ऐसा कोई महायाजक है, जो यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में राजसी सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठा हो और जो पवित्र स्थान में सेवा करता हो, जो कि प्रभु द्वारा स्थापित सच्चा तम्बू है, न कि मानव हाथों से, जो कि सांसारिक तम्बू या मंदिर है। प्रत्येक महायाजक को उपहार और बलिदान दोनों चढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसलिए इस महायाजक, यानी यीशु के पास कुछ चढ़ाने के लिए होना आवश्यक है। यदि वह पृथ्वी पर होता, तो वह पुजारी नहीं होता, क्योंकि पहले से ही ऐसे पुजारी हैं जो सभी के लिए निर्धारित उपहार चढ़ाते हैं।

वे एक ऐसे पवित्र स्थान पर सेवा करते हैं जो स्वर्ग में जो कुछ है उसकी केवल एक प्रति और छाया है। यही कारण है कि मूसा को चेतावनी दी गई थी जब वह तम्बू बनाने वाला था, ध्यान रहे कि तुम पहाड़ पर दिखाए गए नमूने के अनुसार सब कुछ बनाओ। हालाँकि, वास्तव में, यीशु को जो सेवकाई मिली वह उनकी तुलना में उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी कि वह वाचा जिसका वह मध्यस्थ है, पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है क्योंकि नई वाचा बेहतर वादों पर स्थापित की गई है।

अब, तम्बू और मंदिर का मुद्दा भी वाचा से जुड़ा हुआ है, वह विषय जिस पर हम मंदिर के बाद चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अगले अध्याय, अध्याय 9 और श्लोक 11 और 12 पर जाएं, लेकिन जब मसीह उन अच्छी चीजों के महायाजक के रूप में आए जो पहले से ही यहाँ हैं, तो वे उस बड़े और अधिक परिपूर्ण तम्बू से होकर गुजरे जो मानव हाथों से नहीं बनाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है।

उसने बकरियों और बछड़ों के खून के ज़रिए प्रवेश नहीं किया, जैसा कि पुजारी और सांसारिक निवास और मंदिर करते थे, लेकिन उसने अपने खून के ज़रिए हमेशा के लिए सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश किया, इस प्रकार अनन्त मुक्ति प्राप्त की। तो, इन आयतों में ध्यान दें कि यीशु मसीह अब कम से कम तीन काम करता है जो इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण हैं। कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस मंदिर के संबंध में इन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

सबसे पहले, यीशु अब श्रेष्ठ पुजारी हैं। यीशु अब पुराने नियम के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं और उसे पूरा करते हैं, क्योंकि अब वह पवित्र स्थान, स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं, जो अब उनका अपना खून है, जो लोगों के लिए शाश्वत मुक्ति प्राप्त करता है और उसे सुरक्षित करता है। इसलिए एक बार फिर, लेखक यह तर्क दे रहा है कि पापों की मुक्ति और क्षमा अब भौतिक मंदिर और तम्बू में नहीं बल्कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पाई जाती है।

तो, यीशु मसीह वह पुजारी है जो तम्बू में सेवा करता है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि यीशु मसीह एक ऐसे तम्बू में सेवा करता है जो एक बड़ा और स्वर्गीय तम्बू है, न कि एक सांसारिक तम्बू। सांसारिक तम्बू को वास्तविक तम्बू मंदिर की वास्तविकता का केवल एक प्रकार या एक प्रति या छाया के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि एक मंदिर है और वह एक मंदिर है जिसकी सेवा अब मसीह करता है।

यह वह तम्बू मंदिर है जिसमें मसीह अब पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। तीसरी बात जो मैंने पहले ही उन दो बिंदुओं के साथ उल्लेख की है, वह यह है कि अब क्षमा भौतिक तम्बू से नहीं, भौतिक मंदिर से नहीं, बल्कि यीशु मसीह से जुड़ी है, जो स्वर्गीय पवित्रस्थान में सेवा करता है। इसलिए, इब्रानियों के लेखक स्वयं भौतिक तम्बू और मंदिर की अस्थायी प्रकृति के लिए तर्क देना शुरू करते हैं, लेकिन यह कि अब यीशु मसीह के आने के साथ ही यह ग्रहण हो गया है।

पापों की क्षमा अब मानवीय पुजारियों और सांसारिक निवासस्थान और मंदिर से जुड़ी नहीं है, बल्कि अब पापों की क्षमा हमारे स्वर्गीय पुजारी से जुड़ी है, हालाँकि लेखक अभी भी तर्क देता है कि वह भी एक इंसान है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पुजारी जो यीशु मसीह है जो अब खुद को बलिदान के रूप में पेश करता है और स्वर्गीय मंदिर में सेवा करता है जिसका सांसारिक मंदिर केवल एक मॉडल या पैटर्न है। तो एक बार फिर, लेखक का तर्क सिर्फ यह नहीं है कि योजना ए काम नहीं करती थी, इसलिए भगवान ने इसे खत्म कर दिया और इसे किसी और चीज़ से बदल दिया, लेकिन मॉडल या पैटर्न या छाया की भाषा यह सुझाव देती है कि सांसारिक निवासस्थान और मंदिर पहले से ही किसी बड़ी चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे। वे कभी भी उन साधनों की स्थायी अभिव्यक्ति नहीं थे जिनका उपयोग भगवान मानव पाप से निपटने के लिए करेंगे, लेकिन निवासस्थान और मंदिर केवल किसी बड़ी चीज़ की छाया या प्रत्याशा के रूप में थे।

और इब्रानियों के लेखक का तर्क है कि अब यहाँ यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कुछ महान है। पुराने नियम के तम्बू और मंदिर ने परमेश्वर के अपने लोगों के साथ रहने और पाप से निपटने की एक बड़ी वास्तविकता की ओर इशारा किया ताकि वह यीशु मसीह के व्यक्तित्व में अपने लोगों के साथ रह सके। इसलिए एक बार फिर इब्रानियों ने, दिलचस्प रूप से, कम से कम इन खंडों में, मुख्य रूप से लोगों के मंदिर होने के संदर्भ में बात नहीं की, बल्कि यीशु मसीह के संदर्भ में बात की, जो पूरी पुस्तक में लेखक के उद्देश्य के अनुरूप है जहाँ यीशु को पुराने नियम के विभिन्न व्यक्तियों और स्थानों और संस्थानों से बेहतर और पूर्ण रूप से पूर्ण होते हुए देखा जाता है।

अब यीशु मसीह को मंदिर की पूर्णता के रूप में देखा जाता है और मंदिर में जो कुछ हुआ, संपूर्ण बलिदान प्रणाली, संपूर्ण वाचा, और तम्बू और मंदिर में परमेश्वर का इरादा और उद्देश्य, भौतिक एक, जो अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में सन्निहित महान वास्तविकता में अपनी पूर्णता पाते हैं। एक और पाठ, एक और पाठ जो मंदिर की भाषा का उपयोग करता है, और शायद, जैसा कि मैंने पहले कहा है, शायद अन्य भी हैं जिनकी ओर हम इशारा कर सकते हैं, लेकिन मैं उन अंशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जो स्पष्ट रूप से यीशु या परमेश्वर के लोगों को एक मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और पुराने नियम के पाठ से इसे जोड़ते प्रतीत होते हैं, जो इब्रानियों में स्पष्ट रूप से है, और हमने देखा कि पॉल भी ऐसा ही करता प्रतीत होता है। लेकिन 1 पतरस अध्याय 2 में, मैं पद 4 से 6 पढ़ना चाहता हूँ। 1 पतरस 2, पद 4 से 6, जब तुम उस जीवित पत्थर के पास आते हो जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया परन्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य है, तो तुम भी, और फिर से ध्यान दो कि आप, लेखक कलीसिया या कलीसियाओं को सम्बोधित कर रहा है, व्यक्तियों को नहीं, परन्तु आप भी, जीवित पत्थरों के समान, एक आत्मिक घर बनते जा रहे हैं ताकि एक पवित्र याजकवर्ग बन सकें जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ाए।

क्योंकि शास्त्र में लिखा है, देखो, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ और बहुमूल्य आधारशिला रखता हूँ, और जो कोई उस पर भरोसा करता है, वह कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए, एक बार फिर दो बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले, मंदिर की भाषा अब चर्च पर लागू होती है।

तो, परमेश्वर के लोग ही मंदिर हैं। वे मंदिर हैं, पत्थर हैं, बहुत कुछ इफिसियों अध्याय 2 की तरह। यह इफिसियों अध्याय 2 और आयत 19 से 22 में पौलुस द्वारा कही गई बातों से बहुत सुसंगत प्रतीत होता है। अब लोग स्वयं प्रतीकात्मक पत्थर हैं जो मंदिर बनाते हैं।

और एक बार फिर, यीशु मुख्य पत्थर है। पद 6, मैं सिय्योन में बहुमूल्य आधारशिला रखता हूँ। यीशु आधारशिला या मुख्य पत्थर है।

फिर से, जैसा कि हमने इफिसियों अध्याय 2 में देखा था। यीशु इस मंदिर का आधारशिला है, और लोग प्रतीकात्मक पत्थर हैं जो मंदिर की संरचना बनाते हैं। इसके अलावा, वे एक पवित्र याजक वर्ग हैं, और वे यीशु मसीह को स्वीकार्य आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। इसलिए, लेखकों ने पुराने नियम के मंदिर की यह सारी कल्पना ली है और अब इसे परमेश्वर के लोगों पर लागू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पौलुस को करते हुए देखते हैं।

लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर ध्यान दें कि यह सिर्फ़ सुविधाजनक रूपक भाषा नहीं है, हालाँकि यह रूपक है, लेकिन लेखक ने इसे पुराने नियम में आधार बनाया है। इसलिए, वह उद्धृत करता है, हालाँकि पौलुस ने इसका संकेत दिया था, लेखक यशायाह 28 और पद 16 से उद्धरण देता है। साथ ही, पवित्र पुरोहित होने की यह धारणा उस बात का पूर्वानुमान लगाती है जो हमें बाद में पद 9 में कुछ ही पदों में मिलती है, जहाँ लेखक कहता है, लेकिन तुम एक चुने हुए लोग, एक शाही पुरोहित, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर की विशेष संपत्ति हो ताकि तुम परमेश्वर की स्तुति घोषित कर सको, या उसकी जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है।

यह निर्गमन अध्याय 19, पद 1छह से एक सीधा उद्धरण है, जो इस्राएल राष्ट्र को याजकों के राज्य के रूप में संदर्भित करता है। लेकिन अब, दिलचस्प बात यह है कि 1 पतरस के अध्याय दो, पद 9 में, यह परमेश्वर के लोगों, कलीसिया पर लागू होता है। वे अब पुजारी हैं जो नए मंदिर में सेवा करते हैं।

वे अब शाही पुरोहित वर्ग हैं , जो बहाल मंदिर में सेवा करने और स्तुति तथा आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए, पुराने नियम के संदर्भ, मुझे लगता है, फिर से, यह सुझाव देते हैं कि यह केवल एक रूपक से अधिक है, लेकिन लेखक चर्च को पुराने नियम के बहाल, नवीनीकृत मंदिर के वादों को पूरा करने वाले सच्चे मंदिर के रूप में समझता है, साथ ही टैबरनेकल में भौतिक मंदिर के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्यों को भी पूरा करता है, जिसके बारे में हिब्रू के लेखक ने कहा था कि यह सच्चे मंदिर की केवल एक छाया थी। अब हम पाते हैं कि सच्चा मंदिर चर्च में, परमेश्वर के लोगों में पूरा होता है, जहाँ, फिर से, इफिसियों 2 की तरह, यशायाह 28 की पूर्ति में यीशु मसीह मुख्य आधारशिला है, और सभी लोग निर्माण के पत्थर हैं जो इस निवास स्थान को बनाते हैं जहाँ परमेश्वर रहता है, और वे पुजारी के रूप में कार्य करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इब्रानियों 8 से 10 में हम देखते हैं कि यीशु ही सच्चा याजक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग खुद याजक के रूप में काम करते हैं। और एक बार फिर, हमने कई बार देखा है कि जो यीशु मसीह पर लागू होता है, वही उसके लोगों पर भी लागू होता है, क्योंकि वे विश्वास के ज़रिए उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ एकता में हैं। इसलिए, 1 पतरस 2 भी, पौलुस के साहित्य की तरह, मंदिर की भाषा लेता है और इसे परमेश्वर के लोगों, चर्च पर लागू करता है।

अब, मंदिर की भाषा को लेना और उसे लोगों पर लागू करना सिर्फ़ पॉल या पीटर या नए नियम के अन्य लेखकों के लिए ही अनोखा नहीं है। अन्य यहूदी लेखक भी ऐसा करते हैं। हम कुछ अंतर-नियम साहित्य में पाते हैं, कभी-कभी, हम पाते हैं कि यहूदी लेखक पुराने नियम की भाषा, मंदिर की भाषा को लेते हैं और उसे लोगों पर लागू करते हैं।

कुमरान समुदाय, डेड सी स्क्रॉल, ऐसा करते हैं। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। वे अक्सर पुराने नियम से मंदिर की भाषा लेते हैं और इसे अपने समुदाय पर लागू करते हैं।

मुख्य अंतर यह है कि यहूदी साहित्य, वस्तुतः बिना किसी सवाल के, अभी भी भौतिक संरचना के भविष्य के पुनर्निर्माण की आशा करता है। मैं तर्क दूंगा कि, उदाहरण के लिए, कुमरान समुदाय में, वे अपने समुदाय पर मंदिर की छवि लागू करते हैं क्योंकि वे इससे भ्रमित हैं, वे विभिन्न कारणों से यरूशलेम में भौतिक मंदिर को अस्वीकार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि यह एक सच्चा मंदिर है। इसलिए वे मंदिर की भाषा लेते हैं और इसे खुद पर लागू करते हैं, फिर भी वे अभी भी एक पुनर्निर्मित भौतिक मंदिर की प्रतीक्षा करते हैं।

पॉल ने समुदाय पर मंदिर की भाषा लागू करने का कारण यह नहीं है कि वह भौतिक मंदिर को अस्वीकार करता है, इसलिए नहीं कि वह सोचता है कि यह भ्रष्ट है, आदि, आदि, इसलिए नहीं कि वह सोचता है कि एक दिन भौतिक मंदिर बनना अभी भी बाकी है, और इस बीच, समुदाय ही मंदिर है। लेकिन वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि, सबसे पहले, मंदिर के पुराने नियम के वादे यीशु मसीह में पूरे हुए हैं, और फिर, विस्तार से, अब उसके लोगों में पूरे हुए हैं जो उसके हैं। इसलिए , पुराने नियम में मंदिर के वादे, उनकी पूर्ति पाते हैं, मैं तर्क दूंगा, न कि अभी या भविष्य में किसी भौतिक इमारत या मंदिर में, जो कि संगत होगा, आप इसे अभी भी यहूदी अपेक्षाओं और यहूदी साहित्य में पाएंगे।

लेकिन इसके बजाय, नए नियम में एक पुनर्निर्मित मंदिर की भविष्यवाणियाँ और एक पुनर्निर्मित मंदिर की अपेक्षाएँ और यहाँ तक कि पुराने नियम के मंदिर के इरादे और उद्देश्य भी अब पूरे होते दिखते हैं, अब भौतिक रूप से एक पुनर्निर्मित मंदिर में नहीं, बल्कि अब वे यीशु मसीह में पूरे होते हैं, जो सच्चा मंदिर है, और उसके लोगों में भी जो अब जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं जहाँ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा निवास करता है। अब, मंदिर की कल्पना या मंदिर की अपेक्षाओं में पहले से ही एक आयाम है, लेकिन अभी तक नहीं, जाहिर है। हमने मुख्य रूप से सुसमाचारों में पहले से ही पर ध्यान केंद्रित किया जहाँ यीशु मंदिर को पूरा करता है, पॉलिन साहित्य में, इब्रानियों और 1 पतरस में जहाँ यीशु, फिर से इब्रानियों में, लेकिन चर्च मंदिर के इरादों और एक पुनर्स्थापित मंदिर की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

चर्च इसे पूरा करता है। यह पहले से ही है। लेकिन अभी भी एक ऐसा आयाम है जो अभी तक नहीं आया है, जिस पर हम थोड़ी देर में नज़र डालेंगे, और वह है प्रकाशितवाक्य 21 और 22 में।

तो फिर से, संक्षेप में, स्पष्ट करने के लिए, पुराने नियम में, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले, ईडन गार्डन में पाते हैं, ईडन एक पवित्र स्थान था, एक तरह का मंदिर पवित्र स्थान था जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता था। उत्पत्ति 3 के बाद, पाप ने उसे बर्बाद कर दिया और पाप ने उस रिश्ते को बाधित कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को बाधित कर दिया, आदम और हव्वा अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति हैं। आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया जाता है या निर्वासित कर दिया जाता है, और फिर पुराने नियम का बाकी हिस्सा इस सवाल का जवाब देना शुरू करता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने पवित्र स्थान को कैसे बहाल करेगा? परमेश्वर एक बार फिर अपने लोगों के साथ कैसे निवास करेगा और उनके साथ रहेगा? यह पुराने नियम में भौतिक निवास और मंदिर दोनों के माध्यम से पूरा होना शुरू हुआ।

लेकिन इस्राएल का हाल आदम और हव्वा से बेहतर नहीं था। उन्हें भी पाप के कारण मंदिर से निर्वासित कर दिया गया था। इसलिए आपके पास यहेजकेल और जकर्याह जैसे भविष्यद्वक्ता हैं, जो एक बहाल और पुनर्निर्मित मंदिर की उम्मीद और आशा करते हैं जो अदन को पुनः प्राप्त करेगा, जो एक बहाल और पुनर्निर्मित मंदिर में सबसे पहले तम्बू और मंदिर के इरादे को पूरा करेगा।

तो फिर सवाल यह है कि यह कैसे पूरा होगा? जब आप पुराने नियम या मुझे खेद है कि नए नियम में आते हैं, तो दिलचस्प बात यह है कि यह किसी भौतिक संरचना में नहीं, किसी पुनर्निर्मित भौतिक मंदिर में नहीं, बल्कि सबसे पहले, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा होता है। अदन के बगीचे से अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति, तम्बू और मंदिर में प्रकट होती है, जिसका पूर्वानुमान भविष्यवक्ताओं ने लगाया और भविष्यवाणी की। परमेश्वर की उपस्थिति अब यीशु मसीह में रहती है।

परमेश्वर अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पुराने नियम की पूर्ति में अपने लोगों के साथ निवास करना शुरू कर रहा है। और फिर, विस्तार से, अपने लोगों में जो यीशु मसीह के हैं, इसलिए नए नियम के लेखक मंदिर की कल्पना का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि चर्च भी मंदिर है, जहाँ परमेश्वर अब निवास करता है और चर्च के मंदिर में अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने लोगों के साथ रहता है। अगले भाग में, फिर, जैसा कि मैंने कहा, हम अभी तक नहीं पहलू को देखेंगे, और हम प्रकाशितवाक्य 21 और 22 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमें अपने लोगों के साथ परमेश्वर के अंतिम पूर्ण मंदिर, तम्बू और अदन के निवास की एक झलक देता है।

यह डॉ. डेव मैथ्यूसन द्वारा न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला है। यह सत्र 7 है, न्यू टेस्टामेंट में मंदिर।