**डॉ. लेस्ली एलन, यहेजकेल, व्याख्यान 21,   
नए मंदिर का दर्शनीय दौरा, यहेजकेल 40:1-42:20**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 21, भाग 7, नए मंदिर का दर्शनीय दौरा है। यहेजकेल 40:1-42:20.

अब हम यहेजकेल की पुस्तक के अंतिम भाग पर आते हैं, जो अध्याय 40 से 48 तक फैला हुआ है। पहला भाग जिसका मैं आज अध्ययन करना चाहता हूँ वह अध्याय 40, पद 1 से 42, पद 20 तक है। यहाँ हमारे पास नए मंदिर का एक दर्शनीय दौरा है।

यह मंदिर का दर्शन है। इसमें नए मंदिर का विस्तृत विवरण दिया गया है। आइए सबसे पहले इस खंड की समग्र संरचना पर नज़र डालें।

इसमें पाँच मुख्य भाग हैं। पहला भाग अध्याय 40 और श्लोक 1 से 5 में परिचयात्मक है। हमें दर्शन से परिचित कराया जाता है और परिधि की दीवार का उल्लेख किया जाता है। फिर दूसरा भाग अध्याय 46 से 37 तक चलता है।

यहाँ तीन द्वारपालों का उल्लेख किया गया है। मंदिर के बाहरी प्रांगण के द्वारपाल, मंदिर के बाहरी प्रांगण के तीन द्वारपाल, और फिर भीतरी प्रांगण के तीन द्वारपाल। और वास्तव में, इस विशेष खंड में श्लोक 47 में इसे समाप्त कर दिया गया है।

लेकिन बीच में, हमें गेटहाउस के पास के कमरों का एक पूरक विवरण मिलता है: 40, 48 से, 38 से 46 तक। फिर, तीसरा खंड 40, 48 से 41, 4 में है, और यह मंदिर की इमारत का वर्णन करता है। यह इस दर्शन कथा की शुरुआत में सेट किया गया है, जो सबसे संक्षिप्त हिस्सा है।

इसमें एक गंभीर चुप्पी है जो विस्मय और आश्चर्य व्यक्त करती है। वास्तव में, इस भाग का एक पूरक भी है, लेकिन हमें इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हमें 41 तक, पद 15 के दूसरे भाग से पद 26 तक प्रतीक्षा करनी होगी।

और यह मंदिर में लकड़ी के काम का वर्णन करता है। लेकिन उससे पहले, चौथा खंड, चौथा भाग, 41:5 से 15a में, हमें मंदिर से सटे भवनों के बारे में बताता है और उनका वर्णन करता है। उस विवरण को 42:1 से 14 में मंदिर के पीछे दो और इमारतों के उल्लेख के साथ पूरक किया गया है।

फिर, अंत में, परिधि की दीवार के आगे के विवरण के साथ, 42:15 से 20 में दर्शन का समापन होता है। वास्तव में, नए मंदिर का दर्शन अध्याय 44 में जारी रहेगा, और यह संपूर्ण पुस्तक के पहले भाग में अध्याय 8 से 11 में जो हमने पहले पढ़ा था, उसका प्रतिरूप और विपरीत है। वहाँ, परमेश्वर ने यहेजकेल को एक ट्रान्स में पुराने मंदिर में ले गया, जो तब भी खड़ा था, और उसे चारों ओर दिखाया।

वह दर्शन एक नकारात्मक अनुभव था, जो मंदिर क्षेत्र में चल रही मूर्तिपूजक प्रथाओं को उजागर करता था। यह दर्शन इसका सकारात्मक प्रतिरूप है। यह न्याय के बजाय उद्धार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

यह एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ, परमेश्वर यहेजकेल को एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले जाता है और उसे एक नया मंदिर दिखाता है। एक देवदूत, एक दिव्य मार्गदर्शक, उसे मंदिर परिसर के चारों ओर ले जाता है।

अध्याय 40 की आयत 3 पर गौर करें। जब वह मुझे वहाँ ले आया, तो वहाँ एक आदमी था जिसका रूप पीतल के समान चमक रहा था। उसके हाथ में एक सनी की रस्सी और एक मापने की छड़ी थी, और वह फाटक में खड़ा था।

वह छोटी माप लेने के लिए एक पपीरस मापने वाली छड़ ले जा रहा है क्योंकि उसका काम मंदिर क्षेत्र के प्रत्येक विशेष भाग को मापना और यहेजकेल को रिपोर्ट करना है कि यह कितना बड़ा है। उसके पास लंबी माप के लिए एक टेप भी है, और वह इस दौरे के दौरान दोनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने जा रहा है। यह दृष्टि एक विशाल वास्तुशिल्प विवरण प्रस्तुत करती है।

लेकिन बिलकुल शुरुआत में, पद 2 में, उसने मुझे ईश्वर के दर्शनों में इस्राएल की भूमि पर ले जाकर एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर बिठाया जो दक्षिण की ओर एक शहर की तरह एक संरचना थी। और यहाँ यह महान संरचना है, यह इमारत जो इतनी बड़ी दिखती है, यह निर्माण क्षेत्र, कि यह एक शहर जैसा दिखता है। पद 1 में बिलकुल शुरुआत में हमारे पास एक तिथि है, और पुस्तक के इस सातवें और अंतिम भाग में, यह एक विशेष तिथि रखने वाले पहले के कई भागों की तरह है।

वास्तव में, यह अप्रैल 573 ईसा पूर्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय की नवीनतम तिथि है, सिवाय 571 के उस बेतरतीब संदर्भ के जो हमें 29 और श्लोक 17 में मिला था। और यहाँ श्लोक 1 में, यह कहा गया है, शहर के नष्ट होने के बाद, और कालक्रम में, 587 में शहर के विनाश का यह मार्मिक संदर्भ है, और अपने आप में यह एक आशाजनक उलटफेर का संकेत देता है और इसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

हमने पद 1 में प्रभु के हाथ के बारे में भी उल्लेख किया है कि यहेजकेल के सिर पर दबाव एक चेतावनी थी कि परमेश्वर उसे कुछ खास बताने जा रहा था, और इस मामले में, अध्याय 1 और 3 और 8 और 37 में एक दर्शन शामिल था। यहेजकेल को इस ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता है और एक बड़ी वास्तुकला संरचना दिखाई जाती है जो एक शहर की तरह दिखती है, जिसमें एक परिधि की दीवार और गेटहाउस हैं। उसने पद 5 में दीवार दिखाई है, और हम दर्शन के अंत में दीवार के बारे में अधिक विवरण पर लौटने जा रहे हैं, इसलिए यह इस पूरे खंड के लिए एक तरह का ढांचा है।

हम उसे बुनियादी मापन इकाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह छह लंबे क्यूबिट था, और हम यह पता लगा सकते हैं कि एक लंबा क्यूबिट लगभग 20.6 इंच लंबा होगा। इसलिए, हम यह पता लगा सकते हैं कि आधुनिक शब्दों में प्रत्येक माप क्या है। और दीवार की ऊंचाई का वर्णन करते हुए, यह 10 फीट से थोड़ी अधिक ऊंची थी।

यह बाहर से माप था जहाँ यहेजकेल है, लेकिन बाद में , हमें बताया जाएगा कि अंदर की जमीन दीवार के दूसरी तरफ की तुलना में तीन फीट ऊँची थी, और इसलिए अंदर से, यह परिधि की दीवार लगभग सात फीट ऊँची थी। और इसलिए यहाँ हमारे पास यह पहला खंड है, यह परिचय, श्लोक 1 से 5 तक। दौरे का दूसरा भाग लंबा है, जो श्लोक 40, अध्याय 40, श्लोक 6 से 37 तक में शामिल है। और अब परिधि की दीवार में इन विशाल गेटहाउसों का परिचय है, उनमें से तीन, क्रमशः दीवार के पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर हैं।

इनसे मंदिर के बाहरी प्रांगण तक पहुँचा जा सकता था। तीन और द्वार आंतरिक प्रांगण की ओर ले जाते थे। दोनों प्रांगणों के लिए पश्चिम की ओर कोई द्वार नहीं था।

यहेजकेल को परिधि की दीवार के पूर्वी तरफ गेटहाउस दिखाया गया है। सभी गेटहाउस में एक जैसी विशेषताएं थीं, उनमें से एक को छोड़कर, जिस पर हम बाद में आएंगे, और इसलिए छंद 6 से 16 में दिया गया विवरण बाकी के लिए भी काम आता है। और जहाँ तक इन बाहरी गेटहाउस का सवाल है, जो बाहरी प्रांगण की ओर जाते हैं, गेटहाउस तक पहुँचने के लिए सात सीढ़ियाँ थीं, बाहरी प्रांगण की ऊँची ज़मीन तक, हालाँकि हमें उत्तरी गेटहाउस के संबंध में छंद 22 में बाद में उस विवरण के बारे में नहीं बताया गया है।

जैसा कि मैंने कहा, गेटहाउस बहुत बड़ी संरचनाएँ थीं। उनके आंतरिक माप 86 फीट गुणा 43 फीट, गज के हिसाब से 28 गज गुणा 14 गज थे, प्रत्येक गेटहाउस बहुत बड़ा था। और यह उनका आंतरिक माप था, न कि उनका बाहरी माप।

वास्तविक द्वार संभवतः बाहरी छोर पर था। एक गलियारा गेटहाउस से होकर गुजरता था जिसके दोनों ओर कमरे थे, जो गलियारे से किसी तरह की बाधा द्वारा अलग किए गए थे। प्रत्येक कमरे में खिड़कियाँ थीं, और ये गेटहाउस, वास्तव में, फिलिस्तीन में खुदाई से प्राप्त विशिष्ट पूर्व-निर्वासन शहर के गेटहाउस के अनुरूप हैं, जिनका डिज़ाइन भी वही है।

पद 17 से 19 में, यहेजकेल को बाहरी प्रांगण का एक छोटा सा पैदल भ्रमण कराया गया है। उसने परिधि की दीवार के अंदर कुल 30 कमरे दिखाए हैं, संभवतः पूर्व, उत्तर और दक्षिण की ओर आठ-आठ और पश्चिम की ओर छह। और फिर उसने पद 20 से 23 में उत्तरी द्वारपाल को दिखाया है, और फिर पद 24 से 27 में दक्षिणी द्वारपाल को दिखाया है।

वे बिलकुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे वाले को हमने विस्तार से बताया था। फिर उसे बाहरी प्रांगण से होते हुए दक्षिणी गेटहाउस में ले जाया गया, जो भीतरी प्रांगण में जाता है, और उस गेटहाउस को भी उतनी ही सावधानी से मापा गया है जितना कि पद 28 से 31 में अन्य गेटहाउस को मापा गया है। इस भीतरी गेटहाउस तक पहुँचने के लिए आठ सीढ़ियाँ हैं, और इसलिए हम ऊँचे और ऊँचे होते जा रहे हैं, और वह भीतरी प्रांगण बाहरी प्रांगण से ऊँचा है, जो मंदिर क्षेत्र के बाहर की ज़मीन से ऊँचा था।

इसके बाद, स्वर्गदूत भविष्यवक्ता को दाईं ओर, पूर्व की ओर स्थित आंतरिक द्वार तक ले जाता है, और फिर उसके बाईं ओर आंतरिक उत्तरी द्वार तक ले जाता है, यह सब पद 32 से 37 में है। स्वर्गदूत का मापन कार्य पद 47 में समाप्त होगा, जहाँ वह आंतरिक प्रांगण, आंतरिक द्वारों के बीच के क्षेत्र और वास्तविक मंदिर भवन को मापता है। पूर्वी द्वार और मंदिर के बीच आंतरिक प्रांगण के बीच में एक वेदी का भी उल्लेख है।

बलि के लिए इस वेदी का उल्लेख केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वेदी के समर्पण से पहले अध्याय 43 और श्लोक 13 से 17 में इसका अपना विवरण दिया जाएगा। श्लोक 37 और 47 के बीच में आंतरिक प्रांगण के चारों ओर के गेटहाउस से संबंधित कुछ पूरक जानकारी दी गई है। मैं इसे पूरक इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह मुख्य खंडों की पूरी भ्रमण और मापन शैलियों को छोड़ देता है और विवरण के रूप में केवल एक सपाट सूची और विनिर्देश देता है।

इसे संभवतः बाद में जोड़ा गया था। श्लोक 38 से 43 उत्तरी गेटहाउस के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। यह अन्य गेटहाउस से अलग था क्योंकि सीढ़ियों के शीर्ष पर बरामदे में एक अलग कमरा था। और यह कमरा वह था जहाँ बलि के लिए बलि के जानवरों को वध करने के बाद धोया जाता था, और बरामदा ही वह जगह थी जहाँ जानवरों का वध किया जाना था, और शवों को वेदी पर ले जाने से पहले बरामदे में चार मेजों पर रखा जाना था।

बरामदे के ठीक बाहर एक लैंडिंग में चार और टेबल भी थे, जहाँ पुजारियों को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक उपकरण थे। श्लोक 44 से 36 में आंतरिक पूर्वी गेटहाउस के दोनों ओर दो कमरों का उल्लेख है जो आंतरिक प्रांगण के पूर्वी भाग में फैले हुए हैं और उत्तर और दक्षिण गेटहाउस से सटे होने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। श्लोक 44 में, मैं यह कहूंगा कि न्यू RSV गायकों के लिए कक्षों का उल्लेख करता है, जो हिब्रू पाठ का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन NIV सही ढंग से पढ़ने के लिए चुनता है, हिब्रू में एक बहुत ही समान दिखने वाला पाठ, और इसमें दो कक्ष हैं, और संदर्भ में इसका यही मतलब होना चाहिए, दो कक्ष, यहाँ गायकों का कोई उल्लेख नहीं है।

हमें बताया गया है कि ये कमरे पुजारियों के इस्तेमाल के लिए हैं। दक्षिण की ओर वाला कमरा उन पुजारियों के लिए है जो बलि चढ़ाते थे और मंदिर के सामान्य काम भी करते थे, जिसे हम 44 पद 11 में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ़ पुजारी कहा गया है जो मंदिर की देखभाल करते हैं, और भीतरी पूर्वी गेट के उत्तर की ओर वाला कमरा उन पुजारियों के लिए आरक्षित था जो वेदी पर वास्तविक बलि चढ़ाते थे, और इन्हें सादोकाइट पुजारी कहा जाता है, जो लेवी जनजाति के भीतर एक विशेष वंश है। 44:10 में, अन्य पुजारियों को पुजारी के बजाय लेवीय कहा गया।

40:48 से 41:4 तक यहाँ दर्शन के केंद्र में है क्योंकि यह मंदिर भवन को समर्पित है जो इस मंदिर क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यह बहुत हद तक सुलैमान के मंदिर जैसा था, जैसा कि 1 राजा 6-7 में वर्णित है, और लगभग उसी आकार का था, बस थोड़ा बड़ा था। इसमें तीन कमरे थे, सामने एक बरामदा, एक ढका हुआ बरामदा, और फिर आगे दो कमरे, एक गुफा और पीछे एक और कमरा , जिसे 41:4 में सबसे पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान कहा जाता है, और वहाँ स्पष्ट रूप से बरामदे के सामने के छोर के दोनों ओर दो स्वतंत्र स्तंभ थे जो 1 राजा 7 के अनुसार सुलैमान के मंदिर में योआकिम और बोअज़ नामक स्तंभों के अनुरूप थे। स्वर्गदूत यहेजकेल को गुफा में ले जाता है, और यहेजकेल एक पुजारी के रूप में वहाँ जा सकता है, लेकिन उसे परम पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं है और स्वर्गदूत अकेले ही परम पवित्र स्थान को मापने जाता है, और वह पाता है कि यह केवल 34 फीट वर्ग है।

चौथा खंड 41:5-15a में पहला श्लोक 5-8 में, तीन अनुलग्नक भवनों के बारे में जानकारी दी गई है जो मंदिर से तीन तरफ, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में सटे हुए हैं, लेकिन वे मंदिर से अलग बनाए गए थे। इन अनुलग्नकों और मंदिर भवन के बीच एक अंतर था, और उनके बीच केवल लकड़ी के बीम थे। ये तीनों अनुलग्नक तीन मंजिल ऊंचे थे, लेकिन वे मंदिर भवन जितने ऊंचे नहीं थे। उनके पास एक बाहरी सीढ़ी थी, और प्रत्येक में 30 कमरे थे।

1 राजा 6:5-6 के अनुसार सुलैमान के मंदिर में भी इसी तरह के उपभवन थे। श्लोक 9-11 में मंदिर परिसर के उत्तर और दक्षिण की ओर खुले प्रांगणों का उल्लेख है जो मंदिर और उसके उपभवनों से बने हैं। उत्तर और दक्षिण की ओर के प्रांगणों से परे अन्य कमरे थे जिन्हें श्लोक 10 में प्रांगण के कक्ष कहा गया है।

श्लोक 12-15a मंदिर के पीछे पश्चिम की ओर एक और खुले प्रांगण और उसके आगे एक और इमारत का वर्णन करते हैं, और यह कभी नहीं बताया गया कि वह इमारत किस लिए है, और शायद यह सिर्फ़ मंदिर के पीछे उसके सामने स्थित पवित्रतम स्थान की रक्षा के लिए थी। श्लोक 41:15b से 26 में हमें आश्चर्य होता है क्योंकि हमें मंदिर के अंदर और इसकी लकड़ी के काम के विवरण के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, और यह वास्तव में 40:48 से 41:4 के लिए पूरक है। फिर से, यह दर्शन के बाकी हिस्सों की यात्रा और मापन शैलियों से बाहर है।

यह अजीब है कि इसे यहाँ रखा गया था। इसे 41:4 के बाद क्यों नहीं रखा गया? यह संकेत दे सकता है कि इसे दर्शन के अंतिम चरण के रूप में यहाँ रखा गया था। इस पूरक में मंदिर के अंदर चारों ओर पैनलिंग और इसकी खिड़कियों का उल्लेख है जो बाहरी उपभवनों के शीर्ष से बहुत ऊपर हैं, इसलिए हमें लकड़ी के काम के बारे में विवरण दिया गया है।

लकड़ी के पैनलिंग को नक्काशीदार राहत से सजाया गया था। दीवारों के चारों ओर करूब या स्फिंक्स की आकृतियाँ और ताड़ के पेड़ों के डिज़ाइन एक दूसरे से अलग-अलग पैटर्न में थे, ठीक वैसे ही जैसे 1 राजा 6 के अनुसार सुलैमान के मंदिर में थे। ताड़ के पेड़ जीवन के पेड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और करूब भगवान की स्वर्गीय उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके दो चेहरे थे, जिनमें से प्रत्येक बगल की ओर देख रहा था, और यह चार चेहरों का एक द्वि-आयामी प्रतिनिधित्व है, जैसे कि यहेजकेल 10:14 में करूब थे। वे सभी देख रहे हैं।

वे हर दिशा में देख सकते हैं , परमेश्वर की पवित्रता को घुसपैठ से बचा सकते हैं। ये लकड़ी के पैनलिंग के लिए डिज़ाइन हैं। श्लोक 21बी और 22 में नेव में फर्नीचर के एक लकड़ी के टुकड़े का उल्लेख है।

इसे शुरू में वेदी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बोलने वाला स्वर्गदूत इसे मेज़ कहता है। यह शोब्रेड या उपस्थिति की रोटी के लिए मेज़ है, जैसा कि 1 राजा 7:48 के अनुसार सुलैमान के मंदिर में था। और मैं बस उस संदर्भ को पढ़ूँगा। यहाँ इसका बहुत संक्षिप्त तरीके से उल्लेख किया गया है, लेकिन 7:48 में यह सोने की मेज़ का उल्लेख करता है।

सुलैमान के मामले में लकड़ी की मेज़ सोने से मढ़ी हुई थी। उपस्थिति की रोटी के लिए सोने की मेज़, जिसे पुराने संस्करणों में शोब्रेड कहा जाता है। और यह, ज़ाहिर है, जंगल में अभयारण्य के विवरण में जो हम पढ़ते हैं, उससे मेल खाता है।

हमारे पास एक बहुत ही समान विवरण है, और हमें लैव्यव्यवस्था 24 और आयत 5 से 9 में, विशेष रूप से आयत 8 में बताया गया है कि सप्ताह में एक बार सब्त के दिन, भगवान के लिए भेंट के रूप में इस मेज़ पर रोटियाँ रखी जाती थीं। और फिर निर्गमन 25:23 से 40 में जंगल के तम्बू में एक वस्तु के रूप में इसके बारे में अधिक विवरण दिया गया है। इसे यहाँ एक वेदी के साथ-साथ एक मेज़ भी कहा जा सकता है, ताकि किसी भी विचार को हतोत्साहित किया जा सके कि भगवान ने वास्तव में उन रोटियों को खाया था।

वे बलिदान थे; वे एक भेंट थे। 42:1 से 14 वास्तव में 41:5 से 15a का पूरक है, और यह मंदिर के करीब की इमारतों के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ वहाँ से आगे बढ़ता है। यह 42 1 में जारी दौरे से शुरू होता है, लेकिन वास्तव में मापने वाले स्वर्गदूत का उल्लेख नहीं करता है।

स्वर्गदूत आयत 13 से 14 में बात करता है, लेकिन हमें माप और भ्रमण के बारे में अन्य भागों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत कम जानकारी मिलती है। 41:12 में मंदिर के ठीक पीछे पश्चिम की ओर एक इमारत का उल्लेख किया गया था, जो एक यार्ड से अलग थी। यहेजकेल को कभी भी वहाँ नहीं ले जाया गया था, जो कि परम पवित्र स्थान के बहुत करीब था, लेकिन अब उसे उत्तरी आंतरिक द्वार से बाहरी प्रांगण में ले जाया गया और मंदिर के ठीक पीछे उस इमारत के उत्तर की ओर एक और इमारत को देखने के लिए पश्चिम की ओर ले जाया गया।

इसमें तीन मंजिलों वाले कमरे और एक बाहरी सीढ़ी थी, और हमें उस केंद्रीय इमारत के दक्षिण की ओर एक समान इमारत के बारे में बताया गया है। श्लोक 13 से 14 में, स्वर्गदूत भविष्यवक्ता को बताता है कि इन दो इमारतों, उनके अलग-अलग कमरों के साथ, का क्या मतलब था। वे मुख्य रूप से पुजारी के खाने की व्यवस्था के लिए थे।

मंदिर में लाए गए अधिकांश प्रसाद, पशु और सब्ज़ियाँ खाद्य आपूर्ति को सौंप दी जाती थीं और, छंदों में, अधिकांश ईएस। इसलिए, इन दो इमारतों ने भगवान को उपहार के रूप में प्रस्तुत किए गए इस भोजन के लिए एक भंडारण क्षेत्र प्रदान किया और फिर पुजारियों को सौंप दिया; हमारे पास इस इमारत में भंडारण क्षेत्र और खाने के स्थान भी हैं, और दूसरी इमारत के लिए भी यही है। उनमें पुजारियों के लिए वस्त्र या चेंजिंग रूम भी थे।

पुजारी ने स्पष्ट रूप से आंतरिक प्रांगण में कार्य करते समय विशेष वस्त्र पहने थे , और जब वे बाहरी प्रांगण में गए, तो उन्हें सामान्य कपड़े पहनने पड़े, जो लोगों के लिए सुलभ था और आंतरिक प्रांगण की तुलना में कम पवित्र था। 42, 15 से 20 दर्शन के इस भाग का पाँचवाँ और अंतिम भाग है। यह भाग पूरे मंदिर क्षेत्र के विवरण का निष्कर्ष बनाता है।

अध्याय 40 की परिधि दीवार की वापसी श्लोक 5 में है। यहेजकेल को बाहरी पूर्वी द्वार से बाहर ले जाया जाता है और पूरी दीवार को उसके चारों तरफ से मापा जाता है। प्रत्येक पक्ष लगभग 560 फीट लंबा या 286 गज का साबित होता है और पूरा मंदिर क्षेत्र एक वर्ग है और इसलिए इसका मतलब है कि पूरा क्षेत्र 17 एकड़ में फैला हुआ था। परिधि दीवार के दृष्टिकोण से 17 एकड़ इस मंदिर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

अंत में, हमें बताया गया कि दीवार का उद्देश्य पवित्र और सामान्य के बीच एक विभाजन बनाना है, और यहाँ पवित्रता को स्थानिक शब्दों में समझा जाता है। पूरे मंदिर क्षेत्र को भगवान को समर्पित एक पवित्र स्थान माना जाता है और दीवार मंदिर क्षेत्र को एक विशेष स्थान के रूप में अलग करती है। यह इसे बाहर के सामान्य क्षेत्र से अलग करती है, और मंदिर क्षेत्र के भीतर, पवित्रता के क्रम थे।

मंदिर के सबसे दूर के कमरे को स्वर्गदूत ने 41:4 में सबसे पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान कहा था, और मंदिर क्षेत्र की ऊंचाई धीरे-धीरे बढ़ती गई। मंदिर क्षेत्र, सबसे पहले, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर स्थापित किया गया था। हमें 42 में इस दूरदर्शी खाते की शुरुआत में बताया गया था, और फिर बाहरी द्वार के घर उस बाहरी क्षेत्र से सात सीढ़ियाँ ऊपर उठे, और फिर आंतरिक द्वार के घर एक और आठ सीढ़ियाँ ऊपर उठे, और वास्तव में, मंदिर की इमारत 10 सीढ़ियाँ ऊपर उठी और इसलिए पूरी संरचना एक तीन-स्तरीय शादी के केक की तरह थी जो हमेशा अधिक पवित्रता में ऊपर उठती थी।

मंदिर का क्षेत्र परमेश्वर की पवित्रता का एक भव्य अवतार और उसकी पवित्रता की एक भौतिक अभिव्यक्ति था। सुलैमान के मंदिर में, लोगों को बाहरी और भीतरी दोनों प्रांगणों में जाने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ, उन्हें स्पष्ट रूप से बाहरी प्रांगण में रहना था, और केवल पुजारी ही भीतरी प्रांगण में जा सकते थे। इसके अलावा, यहेजकेल को भी, जो एक पुजारी था, सबसे पवित्र कमरे के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।

पुजारी मंदिर के गर्भगृह में ही सबसे दूर तक जा सकते थे, और इन विभिन्न तरीकों से, मंदिर को भगवान की पवित्रता के स्मारक के रूप में मनाया जाता है। इसे भगवान की पवित्रता के एक शानदार प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। हम पूछ सकते हैं कि पुस्तक के भीतर दर्शन का उद्देश्य क्या है, और यदि हम श्लोक 26 में 37 पर वापस नज़र डालें, तो भगवान ने कहा था, मैं उनके बीच अपना पवित्र स्थान स्थापित करूँगा, और उन समापन श्लोकों का उद्देश्य 40 से 48 में दर्शन के विषयों के लिए एक प्रकार का परिचय देना था, और इसलिए मंदिर का दर्शन उस दिव्य वादे को मूर्त रूप देने के लिए है, मैं उनके बीच अपना पवित्र स्थान स्थापित करूँगा।

हिब्रू में शब्द अभयारण्य का शाब्दिक अर्थ पवित्र स्थान होता है और इसलिए दर्शन में पवित्रता पर जोर देना उचित है। दर्शन अध्याय 42 से आगे भी जारी रहता है और वास्तव में ऐसा होना ही चाहिए। इस दर्शन के न्याय समकक्ष में, अध्याय 8 से 11 में, मंदिर को मूर्तिपूजक पूजा द्वारा अपवित्र दिखाया गया था , और इसलिए परमेश्वर की महिमा ने नाटकीय रूप से मंदिर और शहर को उनके भाग्य पर छोड़ दिया था, नष्ट होने के लिए।

अब, हम इस वास्तुकला के उलटफेर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। मंदिर खाली है, उपयोग के लिए तैयार है लेकिन इतना नया है कि इसे अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब है, न केवल पुजारी और लोग और पूजा और प्रसाद, बल्कि भगवान की शानदार उपस्थिति, इसलिए अगली बार, हम उस आवश्यक घटक की आपूर्ति पाएंगे ताकि मंदिर को चालू किया जा सके।

इस दर्शन में अब तक, हम ईसाई पाठकों को नए मंदिर के बारे में जितना जानना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा बताया गया है, जो ईश्वर की पवित्रता की धार्मिक अवधारणा की एक भौतिक प्राप्ति है, और हम आश्चर्य करते हैं कि ईसाई होने के नाते हमें इस लंबे विवरण से क्या लेना चाहिए, खासकर जब हम प्रकाशितवाक्य 21-22 में अपनी बाइबल के अंत में आते हैं, तो हम पाते हैं कि पाठ स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं होना था और इसलिए 40-42 में इस पूरे विवरण को बाद में नए नियम के दृष्टिकोण से संबोधित करने की आवश्यकता होगी। अभी के लिए, हमें पुराने नियम की सेटिंग में संदेश के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले, यह दर्शन यहेजकेल के लिए आशा की किरण रहा होगा, जो एक पुजारी भविष्यवक्ता था, लेकिन एक पुजारी जिसके पास मंदिर नहीं था।

मंदिर के बिना पुजारी बिना घोंसले के पक्षी की तरह है, और स्वर्गदूतीय टूर गाइड ने अध्याय 40 में श्लोक 4 में यहेजकेल को एक संदेश दिया, हे नश्वर, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो और जो कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर अपना ध्यान लगाओ। तो, यह सबसे पहले यहेजकेल के लिए एक संदेश था, लेकिन उसके बाद, यह निर्वासितों के लिए भी एक संदेश था क्योंकि श्लोक 4 आगे कहता है कि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि वह तुम्हें दिखा सके, और फिर यह कहता है कि जो कुछ तुम देखते हो उसे इस्राएल के घराने को बताओ। यहेजकेल ने जिस तरह से दर्शन के बारे में बताया, वह निर्वासितों के कानों में संगीत की तरह रहा होगा।

निर्वासितों को पुराने मंदिर की याद आ गई, एक ऐसे क्षेत्र की दुखद याद जो लूटा गया और जमीन पर जला दिया गया। यह उनका आध्यात्मिक घर था, अनुग्रह का साधन क्योंकि यह पूजा में ईश्वर तक पहुँचने का साधन था, और भजनों में तीर्थयात्रियों की खुशी की पुरानी यादें संरक्षित हैं क्योंकि वे त्योहार सेवाओं में भाग लेते थे और मंदिर में अपनी भेंट चढ़ाते थे। भजन 84 में छंद 1, 2 और 4 में इसके बारे में कुछ कहा गया है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान कितना प्यारा है, मेरा मन यहोवा के आँगन के लिए तरसता है, मेरा हृदय और शरीर खुशी से गाते हैं, धन्य हैं वे जो तेरे घर में रहते हैं और तेरी स्तुति गाते हैं।

और फिर भजन 43 बहुत ही समान भाव से बोल रहा है। 43 श्लोक 3 और 4। ओह, अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई भेजो, वे मुझे ले चलें, वे मुझे तुम्हारे पवित्र पर्वत पर तुम्हारे निवास में ले आएं, तब मैं अपने अत्यधिक आनन्द की रक्षा करने के लिए परमेश्वर की वेदी पर जाऊंगा, और मैं वीणा के साथ आपकी स्तुति करूंगा, हे परमेश्वर मेरे परमेश्वर। और फिर अंत में, थोड़ा पहले 42 और श्लोक 4 में। मुझे ये बातें याद हैं: मैं कैसे भीड़ के साथ गया और उन्हें खुशी के नारे और धन्यवाद के गीतों के साथ भगवान के घर तक जुलूस में ले गया, एक भीड़-भाड़ वाला उत्सव।

और इसलिए, ये सभी सुखद यादें हैं जो उस पहले मंदिर के विनाश से पहले की हैं। इसलिए निर्वासितों ने इन सभी विवरणों का आनंद लिया होगा जैसे किसी संगीतकार के पसंदीदा संगीत के हर नोट का। उन्होंने इस जटिल विवरण के हर विवरण को पी लिया होगा।

यही वह अर्थ है जो परमेश्वर के लिए उनके बीच एक बार फिर अपना पवित्र स्थान स्थापित करने का होगा। निर्वासितों ने उन विशाल द्वारपालों की सराहना की होगी क्योंकि पहले मंदिर में द्वारपालों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, और संभवतः, उनके पास यहाँ भी वही है, हालाँकि हमें नहीं बताया गया है, विशेष रूप से बाहरी प्रांगण की ओर जाने वाले बाहरी द्वारपाल। वे पवित्र भूमि और आम भूमि के बीच सीमांकन की रेखा थे।

लेकिन उनकी एक खास बात थी क्योंकि वे एक सुरक्षा चौकी थे जहाँ तीर्थयात्रियों की जिरह की जाती थी, और यह सुनिश्चित किया जाता था कि मंदिर में पूजा करने की अनुमति देने से पहले उनकी स्थिति अच्छी हो। और इसलिए वहाँ मौजूद उन पहरेदारों की एक महत्वपूर्ण बात थी, और हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन भजन 24 यह सवाल पूछता है: यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा होगा? जिनके हाथ साफ और हृदय शुद्ध हैं, जो अपनी आत्मा को झूठ की ओर नहीं ले जाते, और कपटपूर्ण शपथ नहीं खाते।

ये वे लोग होंगे जिन्हें मंदिर के पहरेदार गेटहाउस से बाहरी प्रांगण में जाने देंगे। और यह हमें प्रकाशितवाक्य की पुस्तक, अध्याय 21 और श्लोक 27 में दिए गए एक समान निर्देश की याद दिलाता है। वहाँ कोई नया मंदिर नहीं है, लेकिन एक नया यरूशलेम है और उस नए यरूशलेम के बारे में क्या कहा गया है? कोई भी अशुद्ध वस्तु या कोई भी व्यक्ति जो घृणित या झूठ का अभ्यास करता है, उसमें प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि केवल वे ही प्रवेश करेंगे जो मेम्ने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं।

और इसलिए, उस नए शहर में जाने पर सुरक्षा जांच होती है, जैसा कि बहुत पहले मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों के मामले में होता था। अगली बार हम अध्याय 43 से 46 का अध्ययन करेंगे।

यह डॉ. लेस्ली एलन द्वारा यहेजकेल की पुस्तक पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 21, भाग 7, नए मंदिर का दर्शनीय दौरा है। यहेजकेल 40:1-42:20.