**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 2, यहेजकेल का
दूरदर्शी आह्वान और आदेश, यहेजकेल 1:1-3:15**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 2 है, यहेजकेल का दूरदर्शी आह्वान और आदेश। यहेजकेल 1.1-3.15।

हमारे पहले व्याख्यान में, हम अन्य शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं के साथ-साथ यहेजकेल की स्थिति देख रहे थे।

अब हम पाठ में आगे बढ़ सकते हैं, और हम अध्याय 1 और 2 तथा अध्याय 3 से श्लोक 15 तक का अध्ययन करेंगे। और यह ईजेकील के दूरदर्शी आह्वान और आदेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुस्तक के पहले भाग की शुरुआत है, जो अध्याय 7 के अंत तक विस्तारित होने जा रहा है। हम देखते हैं कि यह मुख्य रूप से एक आत्मकथात्मक वर्णन है, और इसका उद्देश्य यहेजकेल को यह आश्वासन देना है कि वह वास्तव में एक भविष्यवक्ता है और यह अन्य लोगों के लिए उसकी स्थिति, उसकी भविष्यवक्ता स्थिति के प्रमाण के रूप में एक गवाही के रूप में सामने आता है।

और, बेशक, नए नियम में, हम उस दर्शन को याद करते हैं जिसमें पौलुस ने उसे प्रेरित बनने के लिए बुलाया था, और उसे मसीह का दर्शन हुआ था और प्रेरितों के काम में तीन बार इस पर ज़ोर दिया गया है, और एक बार फिर, यह उसके अधिकार का संकेत है। और फिर, बेशक, यशायाह अध्याय 6 में, यशायाह को उस उल्लेखनीय दर्शन में एक भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया गया है। यहेजकेल अध्याय 1, उस दर्शन का यहेजकेल के भावी पाठकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।

अपोक्रिफा में सिराच या एक्लेसियास्टिकस की पुस्तक है और पुराने नियम के पात्रों की समीक्षा है, और यह ईजेकील के बारे में यही कहता है। यह ईजेकील ही था जिसने महिमा का दर्शन देखा था जो परमेश्वर ने उसे करूबों के रथ के ऊपर दिखाया था। और वह, यह प्रारंभिक दर्शन, सबसे अलग था।

और इसलिए यह बहुत प्रभावशाली था, और वह एक पाठक था जिसने स्वीकार किया, हाँ, कि इस उल्लेखनीय अनुभव के कारण वह एक भविष्यवक्ता होना चाहिए। अध्याय 1 में, हमें परमेश्वर की विशेष उपस्थिति का दर्शन मिलता है। अध्याय 2 में, 3:11 तक, हमें यहेजकेल का वास्तविक आह्वान और आदेश मिलता है।

और फिर, 3:12 से 15 में, हमारे पास परिणाम है जहाँ परमेश्वर यहेजकेल को उसके भविष्य के कार्य के प्रति निर्वासित की प्रतिक्रिया के बारे में चेतावनी देता है। और हमें यहेजकेल की अपनी दृष्टि और आदेश के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। लेकिन हम अध्याय 1, श्लोक 1 से 3 में परिचय से शुरू करते हैं। और हम इस अजीबोगरीब कालक्रम का सामना करते हैं।

30वाँ वर्ष, चौथा महीना, पाँचवाँ दिन। 30वाँ वर्ष किसका है? हमें कभी नहीं बताया गया। और सबसे अच्छा सुझाव, लेकिन यह केवल एक सुझाव है, यह है कि यह यहेजकेल की उम्र को संदर्भित करता है।

समस्या यह है कि यह किसी व्यक्ति की उम्र बताने के लिए सामान्य सूत्र का उपयोग नहीं करता है। लेकिन यह केवल इतना ही बता सकता है। हम मानते हैं कि वह 30 साल का था।

हम पाठ का यही अर्थ लेते हैं। जब हम श्लोक 2 और 3 पर आगे बढ़ते हैं, तो पाते हैं कि केवल उन्हीं दो श्लोकों में हम आत्मकथात्मक चरित्र खो देते हैं। और हमारे पास एक संपादकीय टिप्पणी है।

और यह एक और कालक्रम देता है। यह कालक्रम है, जो किताब के बाकी हिस्सों के अनुरूप है। यह महीने के 5वें दिन, राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष पर था।

और यह बात सच थी। पुस्तक के बाकी सभी भाग यहेजकेल के काम को 597 के उस चरम वर्ष के अनुसार बताते हैं, जब यहोयाकीम को निर्वासित कर दिया गया और उसे बेबीलोन ले जाया गया। और यही मानक तरीका है।

और इसलिए संपादकीय नोट उस 30वें वर्ष की अजीबता को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है, ठीक है, पुस्तक के बाकी हिस्सों के संदर्भ में, इसका यही अर्थ है। और यह एक दिलचस्प टिप्पणी है। पद 1 में, यहेजकेल उसके बारे में कुछ विवरण देता है।

मैं किबर नदी के किनारे निर्वासितों के बीच था, और स्वर्ग खुल गया, और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। स्वर्ग खुल गया, जो दर्शन में परमेश्वर के धरती पर उतरने की तैयारी करता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। वह किबर नहर के पास खड़ा था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर थी।

यह निप्पुर नामक शहर के पास था, जो राजधानी बेबीलोन के पूर्व में था। और हमें किबर नहर के बारे में और बात करनी चाहिए जब हम अध्याय 3 में आते हैं, जहाँ इसका फिर से उल्लेख किया गया है। लेकिन हम श्लोक 2 में उस कालक्रम से जानते हैं कि यहेजकेल चार साल तक निर्वासन में रहा है, साथ ही उन वीआईपी लोगों के साथ जिन्हें सबसे पहले 597 में राजा के साथ निर्वासित किया गया था।

और इसलिए, यह 593 है, और विद्वानों ने पता लगाया है कि यह जुलाई 593 में हुआ था जब यह दर्शन हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यहेजकेल को एक पुजारी कहा जाता है। उसके पास पहले से ही एक पुजारी का पद और पुजारी का प्रशिक्षण था।

उसे अभी तक भविष्यवक्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे भविष्यवक्ता बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, उसकी पुरोहित भूमिका का महत्व यह है कि एक पुजारी का एक कार्य लोगों को सिखाना, टोरा परंपराओं, लोगों को नैतिक और धार्मिक परंपराओं को सिखाना था। और यहेजकेल ने अपने पुरोहित प्रशिक्षण को अपने भविष्यवक्ता कार्य में बहुत ही सहजता से शामिल किया।

तो यहाँ यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, पुजारी। यह न केवल यहेजकेल के अतीत का उल्लेख है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो उसके भविष्य के मंत्रालय को चिह्नित करेगा। पद 3 के अंत में, हमें बताया गया है कि प्रभु का हाथ उस पर था।

संपादक ने इसे शामिल कर दिया है, और यह पुस्तक के बाकी हिस्सों में कही गई बातों के अनुरूप है। जब यहेजकेल को एक महत्वपूर्ण दर्शन प्राप्त होता है, तो वह इस भारी हाथ को एक संकेत के रूप में महसूस करता है। जागो, यहेजकेल, अब तुम्हें परमेश्वर से एक विशेष संदेश मिलने वाला है।

और ऐसा ही होता है। उसे यह संकेत मिलता है, यह संकेत। अध्याय 1 एक बहुत ही ज़बरदस्त अध्याय है।

यहेजकेल के लिए बहुत ही भारी था, यह पाठक के लिए भी बहुत भारी था। यहेजकेल किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह जो देखता है उसे पूरी तरह से समझा नहीं सकता।

और शायद अध्याय 1 में सबसे आम शब्द है 'जैसे'। यह ऐसा था, यह वैसा था, यह कुछ और जैसा था। और वह पूरी तरह से अवर्णनीय का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है, और वह ऐसा नहीं कर पा रहा है।

यह इतना अलौकिक है, यह मानवीय अनुभव को इतना चुनौती देता है कि वह इसे आजमाता है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, और वह स्वीकार करता है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाता, लेकिन यह वह सर्वश्रेष्ठ है जो वह कर सकता है। और समस्या इस दृष्टि को समझाने की कोशिश में आती है, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे, तो हम इसे कमतर आंक सकते हैं, और इसके रहस्य को खत्म कर सकते हैं।

लेकिन जो कहना है वह यह है कि पाठक और श्रोता पहले से ही यह जानते होंगे कि यहेजकेल किस बारे में बात कर रहा था। और इसलिए कुछ अवधारणाएँ हैं, इज़राइली अवधारणाएँ, प्राचीन निकट पूर्वी अवधारणाएँ, जिन्हें लिया गया है, जिनके बारे में पाठक और श्रोता मूल रूप से जानते होंगे लेकिन जिनके बारे में हम नहीं जानते। और इसलिए उन पहले श्रोताओं और पाठकों को समझने के लिए हमें कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

यह दर्शन ईश्वर की उपस्थिति से संबंधित है। और यह पुराने नियम में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। हम इसे ईश्वर के अस्तित्व के साथ शुरू करना चाहेंगे, लेकिन आपको पुराने नियम में कहीं भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलता है।

नए नियम में, इब्रानियों 11 में कहा गया है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मौजूद है, लेकिन पुराने नियम में, इसे हल्के में लिया जाता है। इसके बजाय, आप परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह एक बहुत ही जटिल सिद्धांत है। परमेश्वर सभी तरह से मौजूद है।

पूर्ण अर्थ में, परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद है। परमेश्वर का अपना स्वर्गीय महल है, और वह वहीं रहता है। लेकिन वह पृथ्वी पर भी खुद को प्रकट कर सकता है।

और इसलिए, परमेश्वर की उपस्थिति के बाकी मामले पृथ्वी से संबंधित हैं। बहुत ही विस्तृत तरीके से, वह सृष्टि में हर जगह मौजूद है। यिर्मयाह में एक पाठ कहता है, क्या मैं आकाश और पृथ्वी को नहीं भरता? परमेश्वर हर जगह मौजूद है।

एक सर्वव्यापकता है। लेकिन इसे हम एक पतली उपस्थिति कह सकते हैं, निश्चित रूप से उस स्वर्गीय उपस्थिति की तुलना में। लेकिन उन दो उपस्थितियों के बीच, अन्य भी हैं।

परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में मौजूद था। और वह वहीं था। और उसकी उपस्थिति परम पवित्र स्थान में, सन्दूक के ऊपर स्थित थी, जो एक अदृश्य सिंहासन के नीचे एक पादपीठ थी जिस पर परमेश्वर अदृश्य रूप से बैठा था।

तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। और फिर, परमेश्वर लोगों के साथ, खास तौर पर नेताओं के साथ मौजूद हो सकता है। यहोशू से कहा गया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।

मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए, सभी प्रकार की उपस्थिति है। भविष्यवक्ताओं में, परमेश्वर न्याय करते समय मौजूद है।

और हम बार-बार दुनिया में परमेश्वर के हस्तक्षेप, दुनिया में काम करने, वहाँ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ़ न्याय करने के बारे में पढ़ेंगे। और यह एक बहुत ही वास्तविक और नकारात्मक उपस्थिति है। लेकिन ईश्वरीय दर्शन में भी एक उपस्थिति है।

ईश्वर का प्रकट होना ईश्वर का प्रकट होना है। अक्सर यह मानवीय रूप में होता है। लेकिन... ईश्वर महिमा में प्रकट होता है।

यह एक पुरोहित शब्द है जो ईश्वरीय दर्शन से बहुत जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि जब सुलैमान के मंदिर को समर्पित किया गया था, तो सन्दूक के ऊपर चल रही उपस्थिति के अलावा, 1 राजा 8 और पद 11 में महिमा का प्रकटीकरण हुआ था। एक बादल ने प्रभु के घर को भर दिया, इसलिए पुजारी बादल के कारण सेवा करने के लिए खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि प्रभु की महिमा ने प्रभु के घर को भर दिया था।

फिर से, यह एक ईश्वरीय दर्शन है। कई भविष्यवाणियाँ हैं... यशायाह ने मंदिर में ही ईश्वर का ईश्वरीय दर्शन किया है। लेकिन यहाँ, हम यरूशलेम में नहीं हैं; हम बहुत दूर हैं।

लेकिन परमेश्वर इस्राएल के बाहर प्रकट होने का निश्चय करता है, और वह इस ईश्वरीय दर्शन में यहेजकेल को इस निजी दर्शन में दिखाई देता है। तो, यह एक जटिल सिद्धांत है, और हम ईश्वरीय दर्शन में एक खंड को देख रहे हैं। ईश्वरीय दर्शन के दो प्रकार हैं।

यह मोक्ष का एक ईश्वरीय दर्शन है। याद रखें कि मूसा को जलती हुई झाड़ी का दर्शन हुआ था, और उसने महसूस किया कि वह आग, फिर उस आग के माध्यम से झाड़ी का भस्म न होना, ईश्वर की उपस्थिति का संकेत था। और यह मोक्ष का एक ईश्वरीय दर्शन था और एक आश्वासन था कि मूसा के माध्यम से, ईश्वर अपने लोगों को इस्राएल से बाहर ले जाने वाला था।

लेकिन साथ ही, आपके पास न्याय का ईश्वरीय दर्शन भी हो सकता है। और यहाँ हमारे पास न्याय का ईश्वरीय दर्शन है क्योंकि यह न्याय के भविष्यवक्ता होने के लिए यहेजकेल के आदेश पर आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए, यह एक शत्रुतापूर्ण रहस्योद्घाटन है जो यहेजकेल को दिया गया है, और यहेजकेल को परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उस शत्रुता का एक एजेंट होना है।

यह दर्शन यहेजकेल की सेवकाई के प्रथम चरण, 587 तक, तथा न्याय के उन संदेशों का परिचय है। और यह न्याय के इस ईश्वरीय दर्शन को उचित ठहराता है। आपको याद होगा कि भजन 18 में राजा को विजय, एक सैन्य विजय दी गई है, तथा इसका वर्णन ईश्वरीय दर्शन के संदर्भ में किया गया है।

खैर, यह राजा के लिए उद्धार का दैवीय दर्शन है, लेकिन यह उसके शत्रुओं के लिए न्याय का दैवीय दर्शन है। और भजन 18 में इसके बारे में बताया गया है। वह एक करूब पर सवार होकर उड़ गया, और यह परमेश्वर है।

उसके पैरों के नीचे घना अँधेरा था। वह हवा के पंखों पर सवार होकर तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने अपने चारों ओर अँधेरे को अपना आवरण बना लिया, उसकी छत्रछाया में पानी से काले घने बादल थे।

उसके सामने के तेज से ओले और अंगारे निकले, और उसने अपने बाण छोड़े और उन्हें तितर-बितर कर दिया, और बिजलियाँ चमकाकर उन्हें परास्त कर दिया।

यहेजकेल 1 में हमारा दर्शन कुछ-कुछ वैसा ही होने वाला है, बल्कि यह उस रूप को ग्रहण करेगा जैसा हमने यहेजकेल 18 में देखा था, वह आलंकारिक अभिव्यक्ति जिसमें परमेश्वर राजा और उसकी सेनाओं को बचाने के लिए आता है। बेशक, यशायाह को भी न्याय का दर्शन हुआ था, लेकिन वहाँ यह मंदिर पर आरोपित एक स्वर्गीय दर्शन था। और हमें मंदिर में परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति एक उल्लेखनीय तरीके से मिली है जिसे केवल यशायाह ही देख सकता था।

लेकिन अब, जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत दूर हैं, और निर्वासितों में से एक, यहेजकेल को इस भविष्यवाणी के आदेश के हिस्से के रूप में यह दर्शन दिया गया है। श्लोक 4 में, हमें एक ऐसी बात मिलती है जिसे हमने अभी भजन 14 में देखा है। परमेश्वर को एक तूफान के देवता के रूप में चित्रित किया गया है।

जैसा कि मैंने यहेजकेल 1:4 को देखा, उत्तर दिशा से एक तूफानी हवा आई, उसके चारों ओर चमक के साथ एक बड़ा बादल था, और लगातार आग चमक रही थी। और यह वहाँ है। यह भजन 18 के समान है। और वहाँ परमेश्वर की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर है, परमेश्वर एक तूफान देवता के रूप में पृथ्वी पर आ रहा है, यह हवा और यह बादल लेकर आ रहा है।

यह दर्शन के आगे बढ़ने के साथ विकसित होने जा रहा है क्योंकि, श्लोक 13 और 14 में, हम बिजली, बिजली की चमक का उल्लेख करने जा रहे हैं। और फिर, श्लोक 18 में, हम बरसात के दिन काले बादलों के खिलाफ चमकीले इंद्रधनुष का उल्लेख करने जा रहे हैं। और इसलिए, तूफान का यह विचार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आता है।

हम इस बात के बहुत आदी नहीं हैं, लेकिन यह एक भजन में आता है, एक पुराना भजन, जिसे हम अभी भी कभी-कभी गाते हैं: ओह, राजा की पूजा करो, उसके क्रोध के रथ, गहरे गरजने वाले बादल बनते हैं, और तूफान के पंखों पर उसका रास्ता अंधेरा है। और यह भजन 18 और यहेजकेल अध्याय 1 की कल्पना का हिस्सा है। लेकिन कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। श्लोक 5 में, मानव रूप के चार जीवित प्राणी हैं।

यहाँ ये देवदूत आकृतियाँ हैं, हम उन्हें यही कहेंगे। वे इस दर्शन का हिस्सा हैं। जब हम पद 22 पर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वे एक मंच का समर्थन कर रहे हैं।

और उनके सिर के ऊपर यह मंच है। श्लोक 26 में, हमें बताया गया है कि उस मंच पर एक सिंहासन था जिस पर परमेश्वर बैठा था। और इसलिए, हम इस दर्शन के एक नए पहलू पर आ रहे हैं।

यह एक चलता-फिरता सिंहासन है। यह एक सिंहासन रथ है। और इसे इन जीवित प्राणियों, इन अलौकिक जीवित प्राणियों, इन उड़ने वाले प्राणियों द्वारा सहारा दिया जाता है।

उनके पास पंख हैं। दो पंखों से वे उड़ते हैं। दो पंखों से वे अपने शरीर को ढकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यशायाह अध्याय 6 में सेराफिम को दिखाया गया है। इसलिए, वे इस मोबाइल सिंहासन को धरती पर ला रहे हैं, यह सिंहासन ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है जिस पर वास्तव में ईश्वर बैठे थे।

और यह मंच स्वर्ग के आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हमारे पास जो है वह एक स्वर्गीय दृश्य है, एक अलौकिक दृश्य है, जो एक तरह से छोटे अनुपात में छोटा किया गया है। इसलिए, हमारे पास एक तरह का स्वर्गीय सिंहासन है, और फिर हमारे पास आकाश है, जो दुनिया पर एक ढक्कन है।

यह हमें कुछ अन्य धर्मशास्त्र संदर्भों की ओर ले जाता है: भजन 97, श्लोक 3 और 4। खैर, यह आग और बिजली के बारे में है - यह फिर से तूफान की प्रकृति है।

बेशक, उत्पत्ति अध्याय 1 में, सृष्टि की कहानी में, हमें दुनिया के ऊपर एक आकाश या गुंबद मिलता है। और यह धारणा कि इस आकाश के ऊपर पानी था, यह इसलिए था क्योंकि यह पारदर्शी था। और इसलिए, यह आसमानी नीला था।

तुमने देखा, और तुम इसके ऊपर पानी देख सकते थे। और उत्पत्ति 1, आयत 6 से 8, दुनिया पर इस ढक्कन के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 7 और आयत 12 में स्वर्ग की खिड़कियों के खुलने की बात कही गई है।

और इसलिए, बारिश, वहाँ पर सारी बारिश, नूह के दिनों में एक भयानक बाढ़, जब आकाश खुल गया था। खैर, इस विचार को छोटा कर दिया गया है। हमारे पास यह मंच है, जो आकाश का प्रतिनिधित्व करता है।

श्लोक 10 में, हमें बताया गया है कि इन स्वर्गदूतों के चार चेहरे थे। ये चेहरे अलग-अलग आकार के थे, लेकिन वे चारों तरफ से धरती को स्कैन कर रहे थे। वे परमेश्वर की सृष्टि के भीतर शक्ति के पहलुओं को दर्शाते थे।

एक चेहरा इंसान का था। फिर एक बैल था। और एक चील थी।

और फिर एक शेर था। हर एक ने परमेश्वर की महिमा में योगदान दिया। उन्होंने परमेश्वर की सृष्टि के शक्तिशाली पहलुओं को अपनाया।

और ये वे चेहरे हैं जो जीवित प्राणी धारण करते हैं। हमें पद 12 में आत्मा के बारे में बताया गया है। और यह नियंत्रण करने वाली एजेंसी थी।

जीवित प्राणी वहाँ थे, लेकिन उनकी दिशा इस आत्मा द्वारा निर्धारित की गई थी। प्रत्येक जीवित प्राणी का मुख अलग दिशा में था। और आत्मा ने उचित मुख वाले जीवित प्राणी को अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इसके अलावा, इस संरचना के अंदर, आकाश के नीचे, श्लोक 13 में, आग का एक चमकता हुआ केंद्र था, जो आग की धमकी दे रहा था। अरे हाँ, यही वह जगह थी जहाँ मैं भजन 97 का संदर्भ चाहता था। क्योंकि उस दर्शन की विशेषताओं में से, आग उसके आगे चलती है और हर तरफ उसके विरोधियों को भस्म कर देती है।

यह वही है। इस मामले में आपको यह निर्णय विषय अग्नि के अर्थ के रूप में सामने आता है। 15 से 21 में, आपको पहियों के बारे में बताया गया है।

आपको पहियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और यह ज़मीन पर गतिशीलता के लिए है। जब मोबाइल सिंहासन ज़मीन पर उतारा जाता है, तो इन पहियों का उपयोग होता है।

और ये भी आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं। आत्मा सजीव शक्ति है। और इसलिए, आत्मा एक तरह के इंजन और स्टीयरिंग व्हील का काम करती है, जो यह व्यवस्थित करती है कि जीवित प्राणी कहाँ जाएँ और पहियों को किस दिशा में ले जाएँ।

और हमारे पास पहियों के बारे में एक अजीब कथन है। श्लोक 16 के अंत में, उनका निर्माण कुछ इस तरह है जैसे एक पहिये के भीतर एक पहिया। और इसका क्या मतलब है? एक पहिये के भीतर एक पहिया।

खैर, मुझे जो एकमात्र सुझाव मिला है वह यह है कि पूरा पहिया ढांचा एक गोलाकार था। यह एक ग्लोब था। और इस ग्लोब या गोले के ऊपर, आपके पास एक पहिये की वास्तविक रिम थी।

और यहाँ, मैंने सिर्फ़ दो ही रखे हैं, लेकिन आप देखिए, एक ओवरलैप हो रहा है। और इसलिए, अगर मैंने इसे ठीक से किया, तो आपको एक ऊपर वाला मिला, और फिर एक नीचे वाला मिला, और फिर आपके पास नीचे दो और थे। और जो होगा वह यह कि यह गोला घूमेगा, और किनारों पर, उचित पहिया काम करना शुरू कर देगा और इसे एक निश्चित दिशा में ले जाएगा।

ये पहिए स्थिर थे, लेकिन ग्लोब को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता था ताकि उपयुक्त पहिया काम करने लगे। और हमें बताया गया है कि इन पहियों की आंखें थीं। उनकी आंखें थीं।

यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में साधारण पहिये किस तरह के होते थे। उनमें धातु की कीलें ठोंकी जाती थीं ताकि लकड़ी के पहिये घिस न जाएँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने कामगारों को भारी बूट पहने देखा था, और चमड़े के तलवों को लोहे की कीलों से सुरक्षित किया जाता था ताकि तलवों को बार-बार दोबारा सिलना न पड़े।

और यह कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ, इन चमकदार कीलों के सिरों को देखने के बजाय, यह आँखों के रूप में सामने आता है। और फिर, ये सब-देखने वाले... यह ईश्वर की सर्व-देखने वाली प्रकृति है जो इन आँखों में दिखाई देती है जो इन पहियों में हैं।

जकर्याह में एक श्लोक है जो परमेश्वर की सर्वज्ञता के संदर्भ में प्रभु की आँखों के बारे में बात करता है। जकर्याह 4 और श्लोक 10. और यह वही है जो यह कहता है।

प्रभु की नज़र पूरी धरती पर है। यह दुनिया में होने वाली हर चीज़ के बारे में परमेश्वर के ज्ञान को दर्शाता है। हम परमेश्वर से जुड़े विभिन्न तत्वों से अपील करते हैं, और उन्हें एक साथ लाया जाता है।

और फिर 22 में हम उस आकाश में वापस आते हैं और यह आसमानी नीला आकाश है जो क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि निर्गमन में, आपको याद होगा कि बुजुर्गों को मूसा के साथ सिनाई तक जाने की अनुमति दी गई थी और उन्हें वहाँ ईश्वर का दर्शन हुआ था। और यह यहाँ यहेजकेल में जो हम पढ़ते हैं उससे जुड़ता है।

निर्गमन अध्याय 24 और श्लोक 10 में। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा। उसके पैरों के नीचे नीलम पत्थर का एक फ़र्श था जो स्वर्ग के समान था।

और इसलिए, यह पारदर्शी आकाश, आकाश का एक ठोस रूप है। लेकिन यहाँ, जैसा कि मैंने कहा, यह परमेश्वर के सिंहासन के लिए एक छोटा मंच है। श्लोक 24 में, अब तक, यह एक दृश्य दर्शन रहा है जो यहेजकेल ने जो देखा है उसका वर्णन करता है।

लेकिन अब हम पाते हैं कि श्रवण तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं। पद 22 में, आप इन स्वर्गदूतों के पंखों को फड़फड़ाते हुए देखते हैं। और वे एक भयानक शोर करते हैं।

और यहेजकेल यह बताने की बहुत कोशिश करता है कि शोर कैसा था। वह कई बार कहता है। उनके पंखों की आवाज़ शक्तिशाली जल की आवाज़ की तरह थी, सर्वशक्तिमान की गड़गड़ाहट की तरह।

सेना की आवाज़ जैसी शोरगुल की आवाज़। ओह माय, उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए होंगे। पंखों का फड़फड़ाना कितना ज़ोरदार था।

और इसलिए, आप दृश्य से ध्वनि की ओर बढ़ रहे हैं। और यह उस बात की तैयारी है जो हम श्लोक 25 में पढ़ते हैं। वहाँ एक आवाज़ है।

अब, पद 25 में एक आवाज़ है। और उसका उल्लेख पद 28 के अंत में फिर से किया गया है। तो, यहाँ नए श्रवण तत्व आ रहे हैं।

लेकिन बीच में, श्लोक 26 और 27 में उस व्यक्ति का वर्णन है जिसका जिक्र आवाज़ ने किया था। और वहां कोई है।

आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छायाचित्र है जो एक तरह से मानव रूप धारण करता है। यह प्रकाश की एक चमकदार और रंगीन आभा से घिरा हुआ है।

यह एक चमकीले इंद्रधनुष की तरह है। तो, हम फिर से इस तूफान के दृश्य पर वापस जाते हैं। और निश्चित रूप से, एक धनुष, अगर हम सोचते हैं कि धनुष कैसा होता है।

तूफ़ान देवता के पास एक धनुष होता है। जिससे बिजली के तीर भेजे जाते हैं। तो, हम इस तूफ़ान की भाषा पर वापस आ गए हैं।

अतः, हम पद 26 और 27 में, ईश्वर-दर्शन के चरमोत्कर्ष, अर्थात् ईश्वर-दर्शन के चरमोत्कर्ष पर आ गए हैं।

श्लोक 28 में इसे महिमा के रूप में वर्णित किया गया है। धरती पर परमेश्वर की यह परम उपस्थिति। महिमा।

यह पुरोहिती शब्द। यह दीप्तिमान शक्ति। यही वह देखता है।

और यहेजकेल क्या करता है? वह आराधना और समर्पण में गिर जाता है। 28 का अंत। जब मैंने यह देखा, तो मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा।

हमने इसे न्याय के दैवीय दर्शन के रूप में वर्णित किया है। और इसमें कुछ शत्रुतापूर्ण तत्व भी हैं। और यह उचित है।

क्योंकि जब हम यहेजकेल के बुलावे और आदेश पर आते हैं। अध्याय 2:1 से 7 में आदेश है। हम पाते हैं कि यहेजकेल को न्याय के भविष्यद्वक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

जैसा कि मैंने कहा, यह दर्शन उनकी सेवकाई के पहले भाग पर सख्ती से लागू होता है। वे पहले चार साल जब उनकी सेवकाई बहुत कठिन थी। इसलिए, 2:1 से 7 तक का आदेश है।

2:8 से 3:3 तक का भाग प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति का अधिकार है। कोई यहेजकेल को भविष्यवक्ता कह सकता है। और फिर 3:4 से 11 तक का भाग एक तरह से पुनर्कथन है।

यह पुष्टि करते हुए कि यह आदेश क्या था। अध्याय 2:1 से 2 में हमें एक परिचय मिलता है। और यहेजकेल परमेश्वर की आवाज़ सुनता है।

उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, और मैं तुमसे बात करूँगा। और उसे ऐसा करने का अधिकार है। और उसने मुझसे, फिर से पद 3 में कहा, हे मनुष्य।

यह वह मानक तरीका है जिससे परमेश्वर यहेजकेल को संबोधित करता है। नए RSV में, यह नश्वर है। हाशिये में, यह मनुष्य का पुत्र है।

एनआईवी में मनुष्य के पुत्र का प्रयोग किया गया है। हम इसका अनुवाद मानव कर सकते हैं। आप मानव हैं।

जीवित प्राणी मनुष्यों जैसे थे। और परमेश्वर स्वयं भी आकार में मनुष्य जैसा था। लेकिन यहाँ हमारे पास एक वास्तविक मनुष्य है।

वे अलौकिक प्राणी थे। लेकिन यहाँ हमारे पास असली इंसान है। और दोनों मानकों के बीच बहुत बड़ी खाई है।

लेकिन अब यह अलौकिक शक्ति, एक आत्मा है। हमारे पास आत्मा थी जो मोबाइल सिंहासन का आयोजन कर रही थी। लेकिन अब आत्मा ने मुझमें प्रवेश किया और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया।

और इसलिए, उसे यह अलौकिक शक्ति दी गई है। ताकि वह उस सदमे से उबर सके जो उसे उस दर्शन से मिला था। पद 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो यहेजकेल के मिशन को बताता है।

मैं तुम्हें इस्राएल के लोगों के पास भेज रहा हूँ, उन विद्रोहियों के राष्ट्र के पास जिन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। वे और उनके पूर्वज आज तक मेरे विरुद्ध अपराध करते रहे हैं। आगे के कई अध्यायों में, हम 597 के निर्वासितों को खोजने जा रहे हैं।

इस तरह से उन्हें विद्रोही या विद्रोही घराना, विद्रोही समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है। और वे, बेशक, पूरे यहूदा के प्रतिनिधि हैं। और वे, बदले में, यह विद्रोही घराना हैं।

और विद्रोह के विपरीत यह एक राजा की बात करता है। यह ईश्वर को राजा के रूप में बताता है। लेकिन एक राजा जिसे अनदेखा किया जा रहा था, एक राजा जिसे तुच्छ समझा जा रहा था।

और इसलिए, इस राजा, इस स्वर्गीय राजा को इन विद्रोही लोगों का सामना करना पड़ा। और यहाँ यह मूल समस्या है जिससे निपटना है और इसे सुलझाना है। और श्लोक 4 में एक सूत्र है जिसे यहेजकेल को अपनी भविष्यवाणी में लाने के लिए कहा गया है।

ऐसा भगवान भगवान कहते हैं। उन्हें स्वयं भगवान का प्रवक्ता होना चाहिए। और यह उस मानक सूत्र को अपनाता है जो हमें सभी शास्त्रीय भविष्यवक्ताओं में मिलता है।

और इससे भी पहले के शास्त्रीय पैगम्बरों में कहा गया है कि वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे ईश्वर के संदेशवाहक हैं। और वे वही उद्धृत कर सकते हैं जो ईश्वर ने उनसे कहा है।

उनके पास यह दिव्य अधिकार है। और इसलिए यहाँ इस सूत्र के साथ एक तरह से यह निवेश है। मैं आपको यह सूत्र देता हूँ कि आप कह सकते हैं कि भगवान भगवान ऐसा कहते हैं।

और पद 5 के अंत में हम ऐसी बात पाते हैं जो यहेजकेल की पुस्तक में अक्सर होती है। पद 5 संपूर्ण रूप से। चाहे वे सुनें या सुनने से इनकार करें क्योंकि वे विद्रोही घराने हैं।

वे जान लेंगे कि उनके बीच एक पैगम्बर था। इसे ही हम पहचान का सूत्र कहते हैं। और यह अक्सर होता है।

एक टिप्पणीकार का कहना है कि यहेजकेल की पुस्तक में एक सौ छब्बीस बार आता है। लेकिन पुस्तक में कहीं और, यह हमेशा होता है कि वे ही जानेंगे, या तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूँ। लेकिन यहाँ इस उद्घाटन अध्याय में, यह इस रूप में आता है कि वे जानेंगे कि उनके बीच एक भविष्यवक्ता रहा है।

परमेश्वर का एक प्रतिनिधि उनसे बात कर रहा है। लेकिन हम इस पहचान सूत्र को बार-बार देखेंगे। यहेजकेल को चेतावनी दी गई है कि उसका कार्य कठिन और खतरनाक होगा।

पद 6 में लिखा है, उनसे मत डरो। उनके शब्दों से मत डरो। भले ही तुम काँटेदार झाड़ियाँ और काँटे से घिरे हो और तुम बिच्छुओं के बीच रहते हो।

उनके शब्दों से मत डरो। उनके चेहरे को देखकर मत घबराओ। और वह सशक्त है।

उसे प्रोत्साहित किया गया है। उसे चेतावनी दी गई है कि वह डरे नहीं क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन विरोध होगा।

इसकी अपेक्षा करें। इससे निराश न हों। यशायाह को अध्याय 6 में ऐसी ही चेतावनी दी गई थी, है न? और फिर, 2:8 से 3:3 तक, हमें इस तरह का अभिषेक संस्कार मिलता है।

यह एक स्क्रॉल खाने का प्रतीक है। इसे अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। श्लोक 8 में, श्लोक 8 परिचयात्मक है।

उसे एक स्क्रॉल खाने के लिए कहा गया है। स्क्रॉल खाओ? यह चमड़े का हो सकता था। मुझे उम्मीद है कि यह इज़ेकील के पेट की खातिर पपीरस का था।

और इसलिए श्लोक 8 में यही परिचय है। और फिर, श्लोक 9 से 10 में, उसे एक स्क्रॉल दिया गया है। और फिर 3:1 से 2 में, उसे फिर से इसे खाने के लिए कहा गया है। और वह इसे ले लेता है।

वह उसे अपने हाथ में थामे रहता है। अंत में, श्लोक 3 में उसे उसे खाने के लिए कहा जाता है, और वह उसे खा लेता है।

वहाँ एक तरह की अरुचि है। मुझे नहीं पता कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ या नहीं। हाँ, चलो, चलो, चलो।

इसे चबाओ, चबाओ। और यह वहाँ है। और यह स्क्रॉल क्या है? वह एक झलक देखता है।

सामने और पीछे लिखा हुआ था, और वह शीर्षक देखने में सफल रहा: विलाप, शोक और दुःख के शब्द।

खैर, यह कोई बहुत खुशनुमा स्क्रॉल नहीं है, है न? और यह गंभीर विषय-वस्तु का संदर्भ है। और यह वास्तव में कह रहा है कि उसे न्याय का भविष्यवक्ता होना है। और यह शीर्षक न्याय को नहीं बल्कि लोगों पर न्याय के प्रभाव को संदर्भित करता है।

जब यहेजकेल द्वारा भविष्यवाणी की गई विपत्ति घटित होगी, तब, इस न्याय के प्रभाव के कारण बहुत अधिक पीड़ा, बहुत अधिक विलाप, बहुत अधिक शोक और बहुत अधिक दुःख होगा, जिसकी घोषणा यहेजकेल करने वाला है। 593 से 587 तक। फिर 3.1 में हमें इस प्रतीकात्मकता का स्पष्टीकरण दिया गया है कि पुस्तक को खाना इस बात का प्रतिनिधित्व है कि उसे अपने भविष्यसूचक मंत्रालय में वास्तविक जीवन में क्या करना है।

जाओ और इस्राएल के घराने से बात करो। उसे उस पुस्तक को पचाना है और उसे अपना बनाना है और फिर उसे आगे बढ़ाना है। और हमें पद 3 के अंत में एक आश्चर्यजनक कथन मिलता है। मैंने इसे खाया और मेरे मुँह में यह शहद की तरह मीठा था।

अरे, यह भयानक स्क्रॉल और यह गंदी सामग्री , लेकिन यह शहद की तरह मीठा निकला। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन यह यहेजकेल की स्वीकृति, उसकी स्वेच्छा से स्वीकृति और उसकी संतुष्टि की भावना को दर्शाता है कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने जा रहा है।

और इसलिए, उसकी सेवकाई की कठोर विषय-वस्तु और यहेजकेल की संतुष्टि और स्वीकृति की भावना के बीच एक बड़ा अंतर है कि वह जानता है कि वह परमेश्वर का वचन बोल रहा है। बहुत ही आश्चर्यजनक। श्लोक 4 में एक अंतर है। जाओ और इस्राएल के घराने से बात करो।

ये 597 निर्वासित हैं। उनसे मेरी ही बातें कहो। तुम्हें अस्पष्ट बोली और कठिन भाषा वाले लोगों के पास नहीं बल्कि इस्राएल के घराने के पास भेजा गया है।

और यहाँ पर बेबीलोन के लोगों के बीच एक अंतर है जो अक्कादियन बोलते थे। यह वास्तव में अस्पष्ट भाषा और कठिन भाषा थी। नहीं, आप यहूदियों से बात करने जा रहे हैं जो हिब्रू जानते हैं।

और फिर एक और विरोधाभास है। मैं आपको अस्पष्ट भाषा और कठिन भाषा वाले बहुत से लोगों के पास नहीं भेज रहा हूँ जिनके शब्द आप समझ नहीं सकते। और ये निर्वासितों के जातीय समूहों के संदर्भ हैं।

विभिन्न फिलिस्तीनी समूह बेबीलोनिया के श्रम शिविरों में आ गए, और यहूदी लोग इन श्रम शिविरों में केवल एक वर्ग थे। लेकिन मैं उन्हें आपके पास नहीं भेज रहा हूँ। विरोधाभास बनाया गया है, और यदि आप इन समूहों में जाते हैं, तो वे आपकी बात सुनेंगे।

वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। लेकिन मैं आपको यहूदियों के पास भेज रहा हूँ। वे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे।

और वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। वे आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और यहीं पर यह बहुत बड़ा विरोधाभास है।

काश मैं तुम्हें बेबीलोनियों के पास भेज पाता। वे तुम्हारी बातें सुनेंगे। काश मैं तुम्हें फोनीशियन या फिलिस्तीनियों के पास उनके श्रम शिविरों में भेज पाता।

वे सुनेंगे। लेकिन यहूदी लोग अपने श्रम शिविरों में थे, किसी भी तरह से नहीं! वे बहुत विद्रोही हैं। वे अपने ही परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं।

और इसलिए, यहाँ बोलने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। और इसलिए, यहेजकेल ने जो कहा वह बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन उसने पद 8 में एक आश्वासन दिया है। देखो, मैंने तुम्हारे चेहरे को उनके चेहरों के सामने और तुम्हारे माथे को उनके माथे के सामने कठोर कर दिया है।

मैं तुम्हें कठोर बनाऊंगा। जब मैं भविष्यवक्ताओं के बीच कठोरता के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे आमोस की याद आती है। वह कीलों की तरह कठोर था।

होशे की तरह नहीं, जो बहुत भावुक, प्रेमपूर्ण, दयालु, इत्यादि है। लेकिन इसके विपरीत, आमोस बहुत कठोर था। और यहेजकेल को बताया गया कि वह ऐसा ही होने वाला है।

किताब में वह हमेशा ऐसा नहीं है। हम पाते हैं कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत कम ही बार हम पाते हैं कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।

और कभी-कभी, वह शिकायत करता है। बहुत कम ही। लेकिन यह बात है।

ज़्यादातर मामलों में उसने वही किया जो उसे बताया गया था। इसलिए उसे निर्वासितों के पास वापस भेज दिया गया। और उससे कहा गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हारी बात सुनते हैं या नहीं।

क्योंकि यह निर्णय है, यह अपरिहार्य है। और यह अप्रासंगिक है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सुनते हैं या नहीं। उन्हें बस पहले से बताया जाना चाहिए। यही तो समय आने पर होने वाला है।

यरूशलेम का पतन। यहूदा का विनाश, जैसा कि बाद में पता चलता है। लेकिन फिर श्लोक 11 में, उसे निर्वासितों के पास वापस भेज दिया गया।

निर्वासितों के पास जाओ, अपने लोगों के पास जाओ, और उनसे कहो, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, चाहे वे सुनें या सुनने से इनकार करें। इस श्लोक में कुछ बहुत मार्मिक बात है। अपने लोगों के पास वापस जाओ।

यहेजकेल दोनों खेमों में शामिल था। वह परमेश्वर का प्रतिनिधि था, लेकिन वह एक यहूदी नागरिक था।

वह अपने साथियों के बीच पला-बढ़ा था। और यह बहुत कठिन था। उसे हर संभव प्रोत्साहन की ज़रूरत थी।

वह भगवान के नाम पर अपने ही लोगों के खिलाफ जा रहा था, और मुझे लगता है कि यहाँ उस मार्मिकता को उजागर किया गया है। हालाँकि वह भगवान के प्रति प्रतिबद्ध था, लेकिन अपने ही लोगों के पास वापस जाना और उन्हें ये भयानक बातें बताना एक दर्दनाक अनुभव था।

और इसलिए, वह वापस मज़दूर शिविर में चला जाता है। जहाँ वह रहता था। और श्लोक 12 में एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है।

आत्मा ने मुझे ऊपर उठा लिया। और जैसे ही प्रभु की महिमा अपने स्थान से ऊपर उठी, वह गतिशील सिंहासन को स्वर्ग की ओर वापस जाते हुए और स्वर्गदूतों द्वारा उठाए जाते हुए देख पाया। और उसने पहियों को ज़मीन पर गड़गड़ाते हुए सुना।

और वह पंखों की फड़फड़ाहट सुनता है। और वह धरती पर अकेला रह जाता है। इस बीच, आत्मा ने मुझे उठा लिया और मुझे ले गई।

और मैं तेल अवीव में निर्वासितों के पास आया। और हम अपने पहले व्याख्यान में इस बारे में बात कर रहे थे। एलिजा इस तरह के भौतिक परिवहन से बहुत जुड़ी हुई थी।

और हम 2 राजाओं 2 की आयत 16 में पढ़ते हैं। एलिय्याह के कुछ शिष्यों ने कहा, ओह, हमें उसे ढूँढ़ना होगा। शायद आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो और किसी पहाड़ पर या किसी घाटी में फेंक दिया हो।

और फिर 1 राजा 18 और श्लोक 12 में हम इसी तरह की बात देखते हैं। एलिय्याह से बात करते हुए प्रभु की आत्मा तुम्हें ले जाएगी, मुझे नहीं पता कि कहाँ । और दिलचस्प बात यह है कि हम नए नियम में भी यही घटना पाते हैं।

क्या आपको याद है कि यह कहाँ है? यह प्रेरितों के काम अध्याय 8 में है। और फिलिप्पुस इथियोपियाई खोजे की सेवा कर रहा था। और फिर हमें प्रेरितों के काम 8 और आयत 39 में क्या बताया गया है? जब वे पानी से बाहर आए, तो प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा लिया।

खोजे ने उसे फिर कभी नहीं देखा और आनन्दित होकर अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन फिलिप ने खुद को एज़ोटस में पाया। और हम वहाँ हैं।

तो, यह नए नियम की घटना है और पुराने नियम की घटना भी। लेकिन यह ईजेकील में आता है। यह बहुत हद तक एक पुरानी दुनिया की घटना है जो कि उस महान पूर्व-शास्त्रीय भविष्यवक्ता एलिजा की है।

ईजेकील को भी ऐसा ही करने का अधिकार दिया गया है। और वह उस बस्ती में वापस आता है जहाँ वह रह रहा है और वह थक चुका है। मैं वहाँ उनके बीच बैठा रहा, सात दिनों तक स्तब्ध रहा।

और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस अद्भुत लेकिन भयानक दृश्य के बाद वह भावनात्मक रूप से तबाह हो गया है। लेकिन आइए लेबर कैंप के बारे में थोड़ा और सोचें।

और यह एक श्रृंखला रही होगी। मुझे नहीं पता कि वे सभी वहाँ थे या फिर वहाँ कई यहूदी श्रम शिविर थे। लेकिन वे युद्धबंदियों के लिए थे।

और उन्हें एक काम करना था। यह चेबर नहर के पास था जो बेबीलोन के पूर्व में निप्पुर के पास थी। और चेबर नहर मेसोपोटामिया के हृदय क्षेत्र में नहरों के एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा थी।

इनमें से कई बड़ी नहरें थीं जिनका इस्तेमाल नदी के पानी के परिवहन, माल और खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता था। लेकिन इन नहरों का एक और उद्देश्य सिंचाई के लिए था क्योंकि ये नहरें फ़रात और टिगरिस नदियों से जुड़ी हुई थीं। और वे 150 मील की दूरी पर थीं।

और बीच में एक समतल मैदान था जिसमें पानी नहीं था। और इसलिए, इस नहर प्रणाली का उद्घाटन, मुझे लगता है, शायद सदियों पहले हुआ था। फसलों और फलों की खेती के लिए सिंचाई भी हो सकती थी।

और इसलिए श्रम शिविरों में इन निर्वासितों को यही काम करना पड़ता था। वे वहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते थे, कुछ नहीं करते थे। उनके पास करने के लिए काम था।

और यह काम क्यों ज़रूरी था? खैर, 7वीं सदी में असीरियन और बेबीलोनियों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थीं। और वह पूरा इलाका तबाह हो गया था और आबादी खत्म हो गई थी। और वह सिंचाई प्रणाली अब काम नहीं कर रही थी।

और इसलिए, उन्हें इसका फिर से उद्घाटन करना पड़ा, खेतों पर काम करना पड़ा, और नावों को लोड करना पड़ा। और यही वह काम था जो मज़दूर शिविर में यहेजकेल को भी करना पड़ा होगा। और इसलिए यही स्थिति है।

और यह यहेजकेल की शुरुआत है। और अगली बार हम 3.16 से अध्याय 5 के अंत तक आगे बढ़ेंगे। इसलिए, मेरे व्याख्यान से पहले उस सामग्री को पढ़ने के लिए समय निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दिया गया शिक्षण है। यह सत्र 2 है, यहेजकेल का दूरदर्शी आह्वान और आदेश। यहेजकेल 1.1-3.15.