**डॉ. वेंडी एल. विडर, डैनियल, सत्र 8,**

**दानिय्येल 9 और 5, एक विनम्र राजा और परमेश्वर की निरस्त   
शक्ति**

© 2024 वेंडी विडर और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. वेंडी विडर द्वारा दानिय्येल की पुस्तक पर दिए गए उनके उपदेश हैं। यह सत्र 8, दानिय्येल 9 और 5, एक विनम्र राजा और ईश्वर की निरस्त शक्ति है।   
  
यह व्याख्यान दानिय्येल नौ के बारे में है। मैं अगले व्याख्यान में भी दानिय्येल नौ के बारे में बात करूँगा। यह अध्याय केवल 27 श्लोकों का है, लेकिन यह पुराने नियम के सबसे विवादास्पद चार श्लोकों के साथ समाप्त होता है। इसलिए, हम इसे अगले व्याख्यान के लिए अलग रखने जा रहे हैं।

और इस पहले व्याख्यान में, हम वास्तव में अध्याय के सबसे बड़े भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय पश्चाताप और परमेश्वर की पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में है। अध्याय नौ इसी के बारे में है।

यह अध्याय दानिय्येल के दर्शनों वाले अन्य अध्यायों से अलग है। इसलिए दानिय्येल के दर्शनों में, उसके पास चार हैं, वह राज्यों के प्रतीकात्मक चित्रण देखता है। अध्याय सात और अध्याय आठ में, प्रतीकात्मक दर्शन हैं।

अध्याय नौ में, उसे कुछ मिलता है, यह वास्तव में कोई दर्शन नहीं है। यह एक एपीफानी की तरह है। उसे एक देवदूत, गेब्रियल द्वारा रहस्योद्घाटन दिया जाता है।

और यही बात अध्याय 10 से 12 में भी सत्य होगी। लेकिन अध्याय नौ में, वास्तविक रहस्योद्घाटन, या जिसे आम तौर पर दर्शन कहा जाता है, केवल चार या पाँच श्लोकों का है। यह बहुत छोटा है।

और इसलिए, हमारे पास यह बड़ा परिचय है, वास्तविक रहस्योद्घाटन के लिए 20 श्लोकों का परिचय। दुख की बात है कि इस अध्याय में किया गया अधिकांश लेखन उन अंतिम चार श्लोकों से संबंधित है। अध्याय का पहला, सबसे बड़ा भाग, चर्चा में है, लेकिन यह एक तरह से परिचय है, जिसे लोगों के लिए बहुत रुचिकर विषय पर पहुँचने के लिए जल्दी से पढ़ा जाता है, जो कि 70 सप्ताह हैं।

इसलिए, मैं पाठ के साथ न्याय करना चाहता हूँ और इसके सबसे लंबे हिस्से को काफ़ी समय देना चाहता हूँ। तो, यह डैनियल के चार दूरदर्शी अनुभवों में से तीसरा है। हालाँकि, जैसा कि मैंने कहा, यह प्रतीकात्मक नहीं है।

यह एक एपीफेनी या सिर्फ़ एक रहस्योद्घाटन की तरह है, एक मौखिक रहस्योद्घाटन जो उसे प्राप्त होता है। दानिय्येल द्वारा देखे गए दर्शनों के संदर्भ में, यह फोकस को संकीर्ण करना जारी रखता है। इसलिए, अध्याय सात में, हमारे पास पवित्र स्थान के उजाड़, होने वाले विनाश और एंटिओकस IV के अधीन उत्पीड़न के बारे में थोड़ा परिचय के साथ यह ब्रह्मांडीय फोकस था।

हमने उसमें थोड़ा बहुत लिखा है। अध्याय आठ में, हमने वास्तव में यरूशलेम और मंदिर तथा वहाँ होने वाले विनाश पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय नौ में, हम मंदिर के विनाश पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं।

जब हम अध्याय 10 से 12 तक पहुँचते हैं, तो हम मंदिर के विनाश या मंदिर के अपवित्रीकरण को देख रहे होते हैं, लेकिन वह दर्शन वास्तव में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भर देता है। जब ये सभी घटनाएँ घटित हुईं और उन घटनाओं तक पहुँचीं, तब विश्व परिदृश्य में क्या चल रहा था? तो कुल मिलाकर, दानिय्येल के दर्शन हमें यहूदी इतिहास के एक ऐसे समय की झलक देते हैं, जो वास्तव में भयावह था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एंटीओकस चतुर्थ के अधीन। तो, यह हमारे लिए इसे चित्रित करता है, लेकिन यह हमें शासकों का एक बाइबिल पैटर्न भी देता है जो परमेश्वर की अवहेलना करते हैं और उसके लोगों, दुष्ट शासकों पर अत्याचार करते हैं।

और यह पैटर्न अंततः प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में परिणत होगा। इसलिए, अध्याय नौ बहुत अच्छी तरह से, बहुत समान रूप से, ठीक है, समान रूप से नहीं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से तीन खंडों में विभाजित है। श्लोक एक से तीन में, मैं इसे नहीं लिखूंगा, श्लोक एक से तीन में, हमें संदर्भ मिलता है।

इसलिए, दानिय्येल ने अध्याय के बाकी हिस्सों में होने वाली घटनाओं का समय और स्थान निर्धारित किया है। और फिर आयत 4 से 19 में, हमें दानिय्येल की प्रार्थना मिलती है। वह पश्चाताप की प्रार्थना करता है, एक लंबी स्वीकारोक्ति जिसमें वह अपने लोगों के पाप को स्वीकार करता है।

और वह कहता है कि उन्होंने यहोवा की बात नहीं मानी, उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानी। और फिर वह परमेश्वर से विनती करेगा, यहोवा से विनती करेगा कि वह उनकी विनती सुने और उन्हें बहाल करे। तो यह अध्याय का मुख्य भाग है।

और फिर श्लोक 20 से 27 में, हमारे पास यह रहस्योद्घाटन है। तो सबसे पहले हमारा परिचय उस चरित्र से होता है जो रहस्योद्घाटन कर रहा है, और वह है गेब्रियल। और गेब्रियल वास्तव में श्लोक 22 से शुरू होकर श्लोक 27 तक रहस्योद्घाटन देता है।

तो, इस व्याख्यान में, हम इस पश्चाताप के संदर्भ को देखने जा रहे हैं, और हम स्वयं पश्चाताप को देखने जा रहे हैं। हम इस रहस्योद्घाटन को अगले व्याख्यान के लिए सहेज कर रखेंगे। तो, श्लोक एक से चार तक, यह पहला खंड।

अहासुएरस के पुत्र डेरियस के पहले वर्ष में, अमीद वंश से, जिसे कसदियों के राज्य का राजा बनाया गया था, उसके शासनकाल के पहले वर्ष में, मैं, दानिय्येल, ने किताबों में वर्षों की संख्या को देखा, तदनुसार यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को प्रभु का वचन, यरूशलेम के उजाड़ने के अंत से पहले, अर्थात 70 वर्ष बीत जाना चाहिए। तब मैं ने प्रभु परमेश्वर की ओर मुंह करके प्रार्थना और दया की याचना करके, उपवास, टाट ओढ़कर, और राख धारण करके उसे ढूंढ़ा। मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, और अंगीकार करते हुए कहा, हे प्रभु, महान और भययोग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखनेवालों और उसकी आज्ञाओं को मानने वालों के साथ अपनी वाचा और दृढ़ प्रेम रखता है।

मुझे लगता है कि मैं वहां तक जरूरत से थोड़ा आगे चला गया, लेकिन हम इसे एक समय में एक श्लोक पर लेंगे। हमें पहले दो छंदों में डैनियल की दृष्टि, या उसके अंत में होने वाली उसकी अनुभूति का स्थान-समय संदर्भ मिलता है। पिछले दो दर्शन बेलशेज़र के शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए थे।

अब, हम डेरियस के पहले वर्ष में हैं। ख़ैर, हम पहले भी डेरियस से मिल चुके हैं। वह पहली बार अध्याय 5 के अंत में प्रकट हुआ, जब बेलशस्सर मारा गया, और उसका राज्य डेरियस के पास चला गया।

अध्याय 6 में, जब दानिय्येल शेर की मांद में गया तब डेरियस राजा था, और फिर वह इस अध्याय तक गायब हो गया। इसलिए, कालक्रम के संदर्भ में, हम पुस्तक के कालक्रम के लगभग अंत तक वापस आ गए हैं। तो, डेरियस के पहले वर्ष में, अब हमें डेरियस के बारे में ये विवरण मिलते हैं।

हमें बताया गया है कि वह क्षयर्ष का पुत्र है, या कुछ संस्करण ज़ेरक्सेस का पुत्र कहेंगे। वह मेडियन वंश का है, और उसे कसदियों के राज्य का राजा बनाया गया था। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि हमें इतनी अधिक जानकारी क्यों मिलती है।

पहले, यह बेलशस्सर के तीसरे वर्ष में था। हमें बस इतना ही मिलता है. लेकिन यहां हमें ये वंशावली जानकारी मिलती है.

वर्णनकर्ता हमें डेरियस के बारे में इतनी जानकारी देने की परवाह क्यों करता है? हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे शायद डेरियस द मेडियन। बस एक अनुस्मारक, हमने इस आदमी को कुछ अध्यायों के लिए नहीं देखा है, लेकिन वह वही है जिससे हम वहां मिले थे। तो मुझे इसकी उम्मीद है.

लेकिन सिर्फ दारा राजा या मादी राजा दारा ही क्यों नहीं? यह सारी अन्य जानकारी क्यों? कुछ संभावित कारण. तो, डेरियस को अहासुएरस, या ज़ेरक्सेस से जोड़कर, यह उसके फ़ारसी इतिहास का संदर्भ हो सकता है। तो, ज़ेरक्स फ़ारसी राजवंशों में एक सामान्य नाम बन गया, और डेरियस फारस से जुड़ा हुआ है।

यदि डेरियस साइरस है, तो मेरे विचार में, वह मेडियन और फ़ारसी दोनों वंश का है। उनकी माँ मीडियन थीं और पिता फ़ारसी थे। तो, यह यहां एक अनुस्मारक है कि यह राजा फारसी राजघराने का है।

लेकिन फिर हमें यह भी बताया गया कि वह मेडियन वंश का है। तो यह हमें याद दिला रहा है कि वह मेडियन और फ़ारसी है। उनकी मां राजपरिवार की थीं, इसलिए राजपरिवार जारी है।

उसे कसदियों पर राजा बनाया गया है। यह निष्क्रिय है। क्यों नहीं? वह राजा था। यह डैनियल की पुस्तक में दोहराया गया विषय हो सकता है कि इतिहास में इन सभी घटनाओं के पीछे एक अदृश्य हाथ है।

इन सबमें परमेश्वर का हाथ सक्रिय और सक्रिय है। इसलिए, परमेश्वर ही है जो दारा को राजा बनाने के पीछे है। उसे राजा बनाया गया।

क्यों न सिर्फ़ यह कहा जाए कि उसे बेबीलोन का राजा बनाया गया, या सिर्फ़ यह कहा जाए कि उसे कसदियों के राज्य का राजा बनाया गया? फिर से, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन यह अतिरिक्त जानकारी है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या यह दानिय्येल की पुस्तक में राज्यों के उत्थान और पतन के प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। दारा को राजा बनाया गया, कसदियों का राज्य चला गया, और अब हम अगले राज्य में हैं।

यह सिर्फ़ एक अनुस्मारक है कि इतिहास में राजाओं और राज्यों के उत्थान और पतन के पीछे परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। और हम पाठक को यह क्यों याद दिलाना चाहते हैं कि वह मादी और फारसी है? खैर, फिर से, याद रखें, भविष्यद्वक्ताओं यशायाह और यिर्मयाह के अनुसार, बेबीलोन एक मादी और एक फारसी राजा के हाथों गिरेगा। तो, दानिय्येल का लेखक फिर से उस भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रदर्शन कर रहा है।

उनके शासनकाल के पहले वर्ष में, यह वास्तव में यहाँ दो बार कहा गया है। तो डेरियस के पहले वर्ष में, फिर हमें यह वंशावली जानकारी मिलती है, और फिर यह फिर से उसके शासनकाल के पहले वर्ष में कहता है। यह सिर्फ़ इसलिए दोहराया जा सकता है क्योंकि हम उस वंशावली जानकारी के बाद भूल गए होंगे, वैसे, उसके शासनकाल के पहले वर्ष में, या यह सिर्फ़ उस समय अवधि के महत्व को उजागर कर रहा हो सकता है।

यदि डेरियस साइरस है, तो हम उसके पहले वर्ष में कहाँ हैं? हम 539 ईसा पूर्व में हैं। खैर, 539 ईसा पूर्व का क्या महत्व है? बेबीलोन गिर जाता है. मीडिया, फारस, शीर्ष पर पहुंच गया।

अंततः, यह यहूदियों की बहाली की शुरुआत थी क्योंकि साइरस ने अपना फरमान जारी किया कि वे अपने वतन लौट सकते हैं। 539 निर्वासन की लागू अवधि का आधिकारिक अंत है। तो, इस बारे में सोचें कि समय के संदर्भ में डेनियल कहाँ है।

जबरन निर्वासन खत्म हो गया है या लगभग खत्म हो गया है, और इसका मतलब डैनियल की बहाली, आगे की गौरवशाली बहाली होगी। वह उसका समय है. अब, आइए उसकी जगह देखें।

वह हमें कोई भौगोलिक स्थान नहीं देता, बल्कि वह हमें बताता है कि वह क्या कर रहा है और कहाँ है। कहाँ है वह? वह अपने स्क्रॉल या अपनी किताबें पढ़ रहा है। हमें ठीक-ठीक पता नहीं है कि उस समय इसका आकार क्या रहा होगा, एक स्क्रॉल होने के अलावा, लेकिन यह यिर्मयाह की किताब का कितना हिस्सा था, मुझे नहीं पता।

लेकिन वह जेरेमिया को पढ़ रहा है। और वह विशेष रूप से यिर्मयाह से पढ़ रहा है या समझ रहा है कि यरूशलेम के विनाश के अंत से पहले कितने वर्ष बीतने चाहिए। खैर, यिर्मयाह में दो स्थान हैं जहां यह विशेष रूप से सामने आता है क्योंकि डैनियल तब 70 वर्ष कहता है।

तो, वह यिर्मयाह में 70 वर्षों के बाद यरूशलेम की वीरानी के अंत के बारे में पढ़ रहा है। यिर्मयाह 25 में दानिय्येल जिन दो स्थानों को पढ़ रहा होगा, वे वे स्थान हैं जहाँ यिर्मयाह यह भविष्यवाणी देता है। यह वनवास से पहले की बात है.

उसने भविष्यवाणी की कि यहूदा को नबूकदनेस्सर के माध्यम से दंडित किया जाएगा। परमेश्वर उनकी भूमि को नष्ट करने, उन्हें दंडित करने और उन्हें 70 वर्षों के लिए बंदी बनाने के लिए नबूकदनेस्सर को अपने साधन के रूप में उपयोग करेगा । और फिर, 70 वर्षों के बाद, परमेश्वर बेबीलोन को दण्ड देने जा रहा था।

अत: बेबीलोन को सत्तर वर्ष में दण्ड दिया जाएगा। वह यिर्मयाह 25 है। यिर्मयाह 9 में, यिर्मयाह उन यहूदियों को एक पत्र लिखता है जो निर्वासन में हैं।

तो, यिर्मयाह एक निर्वासित भविष्यवक्ता है, लेकिन वह निर्वासन में नहीं है। वह फ़िलिस्तीन की भूमि पर वापस आ गया था और फिर वह मिस्र में था, लेकिन वह बेबीलोन में नहीं है। लेकिन वह उन्हें एक पत्र भेजता है.

वह वहां के समुदाय को एक पत्र भेजता है, और वह उनसे कहता है कि बेहतर होगा कि वे यहीं बस जाएं, घर बनाएं और परिवारों का पालन-पोषण करें। आप वहां 70 वर्षों तक रहेंगे, और फिर भगवान लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे। तो, डेनियल समय पर कहाँ है? 539 ईसा पूर्व, डेरियस का पहला वर्ष, पुनर्स्थापना के कगार पर।

वह किस स्थान पर है? खैर, वह यिर्मयाह की भविष्यवाणियों पर विचार कर रहा है कि विनाश और विनाश 70 वर्षों तक रहेगा। ख़ैर, डेनियल एक चतुर लड़का है। वह समय का पता लगा सकता है, है ना? वह जानता है कि यह कौन सा समय है।

बेबीलोन को एक मादियन फ़ारसी राजा ने दंडित किया है, लेकिन अभी तक वहाँ बहाली नहीं हुई है। यह शानदार बहाली कहाँ है? खैर, लोगों को यह भी बताया गया था कि उन्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। 1 राजा में मंदिर के समर्पण की सुलैमान की प्रार्थना को याद करें, और वह प्रार्थना करता है और देखता है कि आगे क्या होने वाला है।

वह शायद अपने दिल को जानता था, और वह जानता था कि किसी समय, परमेश्वर के लोग विश्वासघाती होने जा रहे थे और निर्वासन में चले जाएँगे। उसने प्रार्थना की कि जब वे निर्वासन से प्रार्थना करेंगे, जब वे अपने पाप को स्वीकार करेंगे और उसका चेहरा ढूँढ़ेंगे, तो परमेश्वर उनकी सुनेगा, और परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करेगा। दानिय्येल 9 में जो कुछ होता है वह एक स्वीकारोक्ति है। इसलिए, ऐसा लगता है कि दानिय्येल सोच रहा था, हमें पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, लेकिन हमें स्वीकारोक्ति करनी होगी।

हम उस जगह पर नहीं हैं जहाँ हमें परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसलिए, वह प्रार्थना करता है, वह पाप स्वीकार करता है, वह अपना मुख प्रभु की ओर मोड़ता है, प्रार्थना के द्वारा उसे खोजता है। वह टाट और राख पहनता है।

वह कबूल करने को लेकर गंभीर है। वह कबूल करने के इस आह्वान का पालन करते हुए जवाब देगा। वह पहले खंड का अंत है.

दूसरा खंड श्लोक 4 में उनकी वास्तविक प्रार्थना से शुरू होता है और श्लोक 19 तक जाता है। मैंने अपने भगवान भगवान से प्रार्थना की और एक स्वीकारोक्ति करते हुए कहा, हे भगवान, महान और भयानक भगवान जो उन लोगों के साथ वाचा और दृढ़ प्रेम रखता है जो उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करो. हम ने पाप किया है, हम ने पाप किया है, हम ने दुष्टता की है, हम ने तेरी आज्ञाओं और नियमों से मुंह मोड़कर बलवा किया है।

हमने तेरे सेवकों की नहीं सुनी , नबियों की नहीं जिन्होंने तेरे नाम से हमारे राजाओं, हाकिमों, पुरखाओं और देश के सब लोगों से बातें कीं। हे यहोवा, तेरे लिए धर्म है, पर हमारे लिए खुली लज्जा। जैसा कि आज के दिन यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, सब इस्राएलियों, चाहे वे निकट हों या दूर, उन सब देशों में जहाँ तूने उन्हें उस विश्वासघात के कारण भगा दिया है जो उन्होंने तेरे विरुद्ध किया है।

हे यहोवा, हम पर खुली शर्म है। हमारे राजाओं, हमारे हाकिमों, हमारे पूर्वजों पर, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे यहोवा हमारे परमेश्वर, दया और क्षमा तेरे ही हाथ में है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है और अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को न मानकर उसके नियमों पर नहीं चले हैं, जो उसने अपने सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे सामने रखे हैं।

सारे इस्राएल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, और तेरी बात मानने से इन्कार किया है। और जो शाप और शपथ परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी है, वह हम पर डाल दी गई है, क्योंकि हम ने उसके विरूद्ध पाप किया है। उसने अपने शब्दों की पुष्टि की है, जो उसने हमारे विरुद्ध और हमारे शासकों के विरुद्ध कहे थे जिन्होंने हम पर बड़ी विपत्ति लाकर हम पर शासन किया।

क्योंकि सारे आकाश के नीचे यरूशलेम में जैसा कुछ हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, कि यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तौभी हम ने अपके परमेश्वर यहोवा से बिनती नहीं की, और अपके अधर्म के कामों से फिरकर और तेरी सच्चाई से समझ प्राप्त नहीं की। इसलिए, प्रभु ने विपत्ति तैयार रखी है और इसे हम पर लाया है।

क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने सब कामों में धर्मी है, और हम ने उसकी बात नहीं मानी। और अब, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू अपने बलवन्त हाथ से अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, और अपना नाम किया है, जैसा कि आज के दिन हम ने पाप किया है, हम ने दुष्टता की है। हे प्रभु, अपने सब धर्ममय कामों के अनुसार अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम, अपने पवित्र पर्वत पर से दूर कर दे, क्योंकि हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम और तेरी प्रजा सब के बीच में बदनाम हो गई है। जो हमारे आसपास हैं.

इसलिये अब हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और दया की याचना सुन। और हे यहोवा, अपने निमित्त अपने उजाड़ पवित्रस्थान पर अपना मुख चमका। हे मेरे परमेश्वर, अपना कान कान लगाकर सुन, अपनी आंखें खोलकर हमारे उजड़े हुए स्थानों को और उस नगर को देख जो तेरा कहलाता है।

हम अपनी अधर्मता के कारण नहीं, बल्कि तेरी महान दया के कारण तेरे सामने अपनी दलीलें पेश करते हैं। हे प्रभु, सुन। हे प्रभु, क्षमा कर।

हे प्रभु, ध्यान से सुनो और कार्य करो। हे मेरे परमेश्वर, अपने ही कारण विलम्ब मत करो, क्योंकि तुम्हारा नगर और तुम्हारे लोग तुम्हारे नाम से पुकारे जाते हैं।"   
  
  
यह एक बहुत बड़ा स्वीकारोक्ति है। इस स्वीकारोक्ति में बहुत अधिक दोहराव है, बहुत से विषय हैं जो व्यापक हैं।

मुझे लगता है कि इस बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक स्वीकारोक्ति है जिसमें दानिय्येल सब कुछ कबूल करता है, और फिर एक प्रार्थना है जिसमें वह अपना अनुरोध करता है। तो, हमारे पास आयत 4 से 14 में एक स्वीकारोक्ति है। और फिर आयत 17 से 19 में, हमारे पास एक प्रार्थना है, उसका अनुरोध।

और फिर, 15 और 16 में, इन दोनों के बीच, हमारे पास वह है जिसे मैं एक पुल कहता हूं। यह उस बात की समीक्षा है जो डैनियल ने अभी कबूल की है, और यह पूर्वावलोकन करता है कि क्या आने वाला है। यह एक तरह से इन दोनों चीजों को जोड़ता है।

वह कबूल करता है, वह विनती करता है, वह विनती करता है, वास्तव में, और ये विषय जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्रमुख घटक सुनने के विषय के इर्द-गिर्द घूमते हैं। एक शब्द है जो कई बार आता है.

यदि आप इसे हिब्रू में पढ़ते हैं, तो एक शब्द बार-बार प्रकट होता है। विभिन्न बारीकियों को पकड़ने के लिए इसका थोड़ा अलग ढंग से अनुवाद किया गया है। लेकिन हिब्रू शब्द शमा , जिसका अर्थ सुनना या सुनना है, और विस्तार से इसका अर्थ आज्ञापालन करना है, वे सभी शब्द सुनना या सुनना, शमा में लिपटे हुए हैं ।

अपने कबूलनामे में डैनियल बार-बार यही कहेगा कि हमने नहीं सुना। हमने आज्ञा नहीं मानी। हमने नहीं सुना।

हमने नहीं सुना। वह बार-बार यही कहता है। और जब आप प्रार्थना पर पहुँचते हैं, तो वह कहता है, क्योंकि हमने नहीं सुना, इसलिए हमें आपकी बात सुनने की सख्त ज़रूरत है।

हमें आपकी बात सुनने की ज़रूरत है। हमने आपकी बात नहीं मानी। हमें आपकी बात सुनने की सख्त ज़रूरत है।

तो, यह शब्द पूरी प्रार्थना को एक साथ रखता है। सुनो, कृपया सुनो। आइए पहले स्वीकारोक्ति को देखें, श्लोक 4 से 14 तक।

और आप इस स्वीकारोक्ति को यह कहकर सारांशित कर सकते हैं कि, हमने नहीं सुना। डैनियल इस विषय पर बार-बार बात करता है कि हमने नहीं सुना। मैं आपको बताता हूँ कि किसने नहीं सुना।

मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे नहीं सुना। बार-बार वह यही कहता है। हालाँकि, इससे पहले कि मैं ऐसा कहूँ, मैं आपको बता दूँ कि यह प्रार्थना वास्तव में पुराने नियम में दी गई कुछ अन्य प्रार्थनाओं के समान है।

तो, मैं सुनने की बात पर वापस आऊंगा। लेकिन दानिय्येल 9 में यह प्रार्थना नेहेमियाह 9 और, मुझे लगता है, एज्रा 9 में एक प्रार्थना से बहुत समानता रखती है। मुझे लगता है कि वे सभी 9 हैं। और ये दोनों निर्वासन के बाद हैं।

और यह निर्वासन से लौटने की कगार पर है। और ये सभी महान स्वीकारोक्ति प्रार्थनाएँ हैं। स्वीकारोक्ति, पश्चाताप।

कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रायश्चित प्रार्थनाएँ कहा है। और इनमें बहुत सी विशेषताएँ समान हैं। इसलिए, जब आप दानिय्येल 9 को पढ़ें, तो इन दो अन्य को भी पढ़ें, और आपको बहुत सी ऐसी ही भाषा सुनने को मिलेगी।

यह वापस व्यवस्थाविवरण भाषा तक पहुंचता है जहां अनुबंध स्थापित किए जा रहे हैं, और लोगों को आज्ञा मानने, सुनने, सुनने, सुनने के लिए बुलाया जाता है। और यदि तुम न सुनोगे, तो यह अनर्थ होनेवाला है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं में बहुत समानताएँ हैं।

तो यह एक छोटा सा साइड नोट है। ठीक है। तो, स्वीकारोक्ति, हमने नहीं सुनी।

वह यह कहकर शुरू करता है कि वह किससे प्रार्थना कर रहा है, भगवान, महान और अद्भुत भगवान। अब, अंग्रेजी में अद्भुत शब्द वास्तव में पतला हो गया है। हम नाश्ते के बारे में बात करने के लिए अद्भुत का उपयोग करते हैं, यदि वह अच्छा था।

हम सूर्यास्त का वर्णन करने के लिए अद्भुत का उपयोग करते हैं। नाश्ते और सूर्यास्त के बीच बड़ा अंतर क्या है? पहाड़ों का अद्भुत वर्णन है, लेकिन आप इसे दोपहर के भोजन के लिए बना सकते हैं। वह तो कमाल है।

यह पतला है. इसका मतलब लगभग कुछ भी नहीं है. इसका सीधा-सा मतलब है, याय।

बाइबल में, विस्मयकारी का मतलब भयानक, डरावना होता है। यह एक अलग तरह का प्राणी है। परमेश्वर विस्मयकारी है। हमें विस्मय से भर जाना चाहिए।

थोड़ा सा डर भी लगता है कि भगवान कौन है। इसलिए, डैनियल इस अद्भुत भगवान से प्रार्थना करके शुरू करता है। मुझे गोल्डिंगे द्वारा इस शुरुआत के बारे में कही गई बात पसंद है।

वह कहते हैं कि ईश्वर के भव्य पहलू को पहचानना साहस की बात है। वह भव्य पहलू उन लोगों के लिए खतरा है जो उसकी आज्ञा मानने में विफल रहते हैं, चाहे वे विदेशी हों या इस्राएली। और यह ठीक ऐसी ही विफलता है जिसे डैनियल आगे स्वीकार करेगा।

इसलिए, दानिय्येल इस अद्भुत परमेश्वर के सामने आता है, यह जानते हुए कि वह क्या कहने वाला है। और वह उस व्यक्ति से प्रार्थना कर रहा है जो वाचा को बनाए रखता है और उन लोगों के प्रति दयालु है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के लोग नहीं हैं, है न? वे वे लोग नहीं हैं जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो एक ही तरह के हैं। आप परमेश्वर से उसकी आज्ञाओं का पालन करके प्रेम करते हैं।

इसलिए, परमेश्वर उन लोगों के साथ वाचा रखता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन हम वे लोग नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करते। इसलिए, हमें वास्तव में दया की आवश्यकता है।

तो, यरूशलेम के मंदिर में पवित्र स्थान में, अगर आप एक अच्छे यहूदी हैं, तो आप यह जानते होंगे, वहाँ परमेश्वर के बर्तनों का इस्तेमाल पवित्र स्थान में किया जाता है, परमेश्वर के सोने के बर्तन। उस स्थान पर केवल एक दीया-दान, मेज़ और धूप की वेदी है। बस इतना ही।

यहां, हमारे पास भगवान के सोने के बर्तनों को एक ऐसे संदर्भ में लाया जा रहा है जहां एक दीवट है, और उसका हाथ दीवट के विपरीत दिशा में है। फिर, आप सोच सकते हैं कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों का संयोजन बताता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो, मुझे लगता है कि यह वर्णन, राजा के महल की दीवार के प्लास्टर पर लैंपस्टैंड के विपरीत, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, भगवान की उपस्थिति और विशेष रूप से उनके अभयारण्य का सुझाव देने वाला माना जाता है।

पुराने नियम में, शाब्दिक दीपक या लैंपस्टैंड के लगभग सभी संदर्भ अभयारण्य, विशेष रूप से पवित्र स्थान, केंद्रीय अभयारण्य में लैंप के लिए हैं। मैंने फिर कहा, वहां फर्नीचर के तीन टुकड़े हैं। पेंटाटेच, कानून, हमें अभयारण्य में उस लैंपस्टैंड के बारे में निर्देशों के साथ लगभग चार दर्जन संदर्भ देता है।

और उनमें से दो पवित्र स्थान में स्थान के बारे में चिंतित हैं। दीवट को उपहारों की मेज के सामने या उसके सामने खड़ा होना था जिस पर उपहारों की रोटी रखी जाती थी। इसलिए, इस अध्याय में वर्णनकर्ता ने, इस विवरण पर पहुँचने से पहले ही मंदिर पर ज़ोर दिया है।

ये बर्तन मंदिर से आए थे, और उसने स्पष्ट किया कि बेलशस्सर और उसके मेहमान जिन बर्तनों से पीते थे वे सोने के बर्तन थे। सोने के बर्तन केंद्रीय पवित्रस्थान के हैं। इसलिए, इस संदर्भ में, वर्णनकर्ता निर्दिष्ट करता है कि उंगलियों के सामने एक दीवट है, जिसे हम इस बिंदु पर मान लेते हैं कि यह दीवार पर लिखने वाली परमेश्वर की उंगलियां हैं।

मुझे लगता है कि कथावाचक यह दिखाना चाहता है कि भगवान इस जगह पर हैं। लेकिन यह जगह क्या है और भगवान यहाँ क्यों हैं? और यहाँ बाकी विवरण यही है। यह जगह क्या है? यह लिखावट राजा के महल की दीवार पर थी।

अब, यह अनावश्यक जानकारी है। दावत कौन आयोजित कर रहा है? बेलशस्सर। आप बस यह मान लेंगे कि यह उसके महल में है।

इसके अलावा, अगर यह कहीं और होता तो हमें इसकी परवाह क्यों होती? हम यह जानकारी क्यों शामिल करते हैं? राजा का महल. मुझे लगता है क्योंकि इस शब्द का अनुवाद वहां महल के रूप में किया गया है, जो कि, आइए देखें कि क्या मैं इसे अरामी, हेकलाह में सही तरीके से प्राप्त कर सकता हूं । इसका अनुवाद महल है।

यरूशलेम में मंदिर को संदर्भित करने के लिए यह शब्द पाठ में दो बार, श्लोक दो और तीन में प्रकट होता है। तो, यह शब्द जो राजा के महल को संदर्भित करता है, जहां यह हाथ लिख रहा है, यरूशलेम में मंदिर को संदर्भित करने के लिए पहले दो बार उपयोग किया गया है। यह वही शब्द है, बस संदर्भ के लिए अलग-अलग अनुवाद किया गया है।

यह यरूशलेम के मंदिर को संदर्भित करता है। और फिर कथावाचक ने हमें यह भी बताया कि, वैसे, यह भगवान का घर है क्योंकि आप यह नहीं जानते थे। नहीं, क्योंकि कथावाचक एक बात कह रहा है।

बेलशस्सर ने अपने महल के लिए जो बर्तन जब्त किए हैं, वे परमेश्वर के महल से आए हैं, जो परमेश्वर का घर है, और वह उन्हें अपने महल, अपने घर में ले आया है। और उन्हें लाने में, परमेश्वर बेलशस्सर के घर या महल में आया है। बेलशस्सर ने कभी यरूशलेम के मंदिर में कदम नहीं रखा, लेकिन जब उसने उन बर्तनों का इस्तेमाल किया, तो उसने यरूशलेम के मंदिर के परमेश्वर को अपने दरवाज़े पर ले आया।

उसने परमेश्वर के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। वे बर्तन परमेश्वर के थे। और ऐसा करके उसने परमेश्वर के शासन को चुनौती दी थी।

परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर बेलशस्सर के क्षेत्र में आया। वे बर्तन परमेश्वर के घर से आए थे।

अब भगवान बेलशस्सर के घर पर प्रकट हुए हैं। न केवल वे प्रकट हुए हैं, बल्कि उन्होंने उस पर नियंत्रण भी कर लिया है। राजा का पतन हो चुका है।

और वह इस पर निर्णय पारित करने जा रहा है। वह जो निर्णय पारित करेगा, वह अंततः उन जहाजों को उनके सही स्थान पर और परमेश्वर के लोगों को उनकी भूमि पर पुनःस्थापित करने की ओर ले जाएगा। तो यह बहुत सारे अलग-अलग गतिशील भाग हैं।

मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अतिरिक्त शब्द हैं जिन्हें वर्णनकर्ता शामिल कर रहा है। मुझे लगता है कि उसके कहने का एक कारण है कि ये उंगलियाँ राजा के महल की दीवार के प्लास्टर पर दीवट के सामने लिख रही थीं। भगवान बेलशस्सर के घर में आ गए हैं, और उन्होंने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है।

ठीक है। तो, अब हमारे पास इस अध्याय के तीन भाषणों में से पहला भाषण है। भाषण देने वाला पहला व्यक्ति रानी है।

और वह पद 9 से 12 में दिखाई देती है। इसलिए, पद 9, बेलशस्सर बहुत चिंतित हो गया। उसका रंग बदल गया.

उसके स्वामी हैरान थे। राजा और उसके सरदारों के वचन सुनकर रानी भोज भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू सदैव जीवित रहे। आपके विचार आपको चिंतित न करें या आपका रंग न बदल जाए।

आपके राज्य में एक व्यक्ति है जो पवित्र देवताओं की आत्मा है। तेरे पिता के दिनों में उस में देवताओं की सी ज्योति, समझ और बुद्धि पाई जाती थी। और तेरे पिता वा राजा नबूकदनेस्सर ने उसको ज्योतिषियों, तन्त्रियों, कसदियों, और ज्योतिषियों में प्रधान ठहराया।

क्योंकि इस दानिय्येल में, जिसे राजा ने बेलशस्सर नाम दिया था, स्वप्नों की व्याख्या करने, पहेलियां समझाने और समस्याओं को हल करने की उत्कृष्ट भावना, ज्ञान और समझ पाई गई थी।

अब दानिय्येल को बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। यह रानी कौन है? यह शायद रानी माँ है, राजाओं की इस सूची में कोई उच्चतर, क्योंकि बेलशस्सर की पत्नियाँ और रखैलें पहले से ही दावत में थीं, और यह महिला दावत में नहीं थी।

ऐसा भी लगता है कि उसे राजा तक बिना किसी विशेष आमंत्रण या बुलावे के भी पहुँच प्राप्त है। इसलिए, उसके पास थोड़ा बहुत अधिकार है, शायद राजा पर, जो कि रानी माँ के पास होता। टिप्पणीकार रानी के लहजे से असहमत हैं।

कुछ लोगों को लगता है कि वह थोड़ी व्यंग्यात्मक है। कुछ लोगों को लगता है कि वह बहुत सहानुभूतिपूर्ण है। मैं आपको फैसला करने दूँगा।

मुझे उसकी आवाज़ में थोड़ा व्यंग्य सुनने को मिलता है। आपके राज्य में एक आदमी है जिसे शायद उसे जानना चाहिए था और हम इस बारे में बात करेंगे कि उसे यह क्यों जानना चाहिए था। और फिर वह डैनियल की प्रशंसा उस भाषा में करती है जिसे हम पहले ही सुन चुके हैं।

आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र देवताओं की आत्मा है। यह दानिय्येल की एक निरंतर विशेषता है जिसने बेबीलोनियों को प्रभावित किया है। सवाल यह है कि क्या बेलशस्सर दानिय्येल को जानता है? अब रानी के शुरुआती शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वह उसे नहीं जानता।

आपके राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में बेलशस्सर को पता ही नहीं था कि वह कौन है। और आप सोचेंगे कि अगर दानिय्येल में वे सभी महान क्षमताएँ होतीं जिनका वर्णन रानी ने किया है, तो आप सोचेंगे कि बेलशस्सर को भी पता होना चाहिए था। लेकिन रानी कम से कम कागज़ पर तो ऐसा लग रही है जैसे उसे पता ही नहीं है।

लेकिन दानिय्येल बेलशस्सर के पिता का मुख्य बुद्धिमान व्यक्ति था। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से हम नबूकदनेस्सर से कई दशक दूर हैं। लेकिन कथा के संदर्भ में, हम नहीं हैं।

पिता और पुत्र की कहानी के संदर्भ में, आप सोच सकते हैं कि एक बेटे को पता होगा कि उसके पिता का मुख्य जादूगर कौन था। सिर्फ अटकलें. और तथ्य यह है कि वह इस पिता को दोहराती है, आपके राज्य में एक आदमी है, आपके पिता, राजा नबूकदनेस्सर, आपके पिता, आपके पिता, राजा के दिनों में।

नबूकदनेस्सर के पिता होने का क्या संबंध है? मुझे लगता है, इस अध्याय में बेलशस्सर के व्यवहार की व्याख्या की जाएगी। मुझे लगता है कि बेलशस्सर जानता है कि डेनियल कौन है। मुझे लगता है कि उसने इस बात को नज़रअंदाज़ करना चुना कि डेनियल कौन था क्योंकि डेनियल उसके पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।

और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेलशस्सर अपने पिता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह खुद को अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब बेलशेज़र बात करता है, तो मुझे लगता है कि हम उसे इतने सारे शब्दों में यह कहते हुए सुनेंगे।

तो, बेलशस्सर श्लोक 13 से 16 तक उत्तर देता है। तब दानिय्येल को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उत्तर देकर दानिय्येल से कहा, क्या तू वही दानिय्येल है जो यहूदा के बंधुओं में से एक है, जिसे राजा, मेरा पिता, यहूदा से ले आया था? मैं ने तेरे विषय में सुना है, कि देवताओं का आत्मा तुझ में रहता है, और ज्योति, समझ, और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है।

अब बुद्धिमान लोग, तन्त्री, इस लेख को पढ़ने और मुझे इसका अर्थ बताने के लिए मेरे सामने लाए गए हैं, लेकिन वे इस मामले का अर्थ नहीं बता सके। लेकिन मैंने सुना है कि आप व्याख्याएँ दे सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब, यदि तुम वह लेख पढ़ सको और उसका अर्थ मुझे बता सको, तो तुम्हें बैंजनी वस्त्र पहनाया जाएगा, और तुम्हारे गले में सोने की जंजीर डाली जाएगी, और तुम राज्य में तीसरे शासक होगे।

अब, मैंने आपको बताया कि इस अध्याय में तीन भाषण हैं। जो मैंने पहले नहीं बताया वह यह है कि जब हम पात्रों को बोलते हुए सुनते हैं, तो कथावाचक सिर्फ़ कथानक को आगे बढ़ाने से कहीं ज़्यादा कुछ कर रहा होता है। हम लोगों के चरित्र, उनके इरादों को उनकी बातों से जानते हैं।

इसलिए, जब कोई कथावाचक किसी पात्र को बोलने की अनुमति देता है, तो आप सुनना चाहते हैं कि वे क्या कहते हैं और इससे उनके इरादों और उनके विचारों के बारे में क्या पता चलता है। और मुझे लगता है कि बेलशस्सर ने दानिय्येल के प्रति अपने रवैये के बारे में जो कुछ कहा, उससे बहुत कुछ पता चलता है। क्या आपने सुना कि उसने दानिय्येल को कैसे संबोधित किया? क्या आप, दानिय्येल, यहूदा के निर्वासितों में से एक हैं? क्या रानी ने ऐसा कहा? रानी ने ऐसा नहीं कहा।

रानी ने बस इतना कहा, तुम्हारे राज्य में एक आदमी है। उसने बताया कि वह कैसा था, और उसने कहा कि वह तुम्हारे पिता का मुख्य जादूगर था। अब, बेलशस्सर ने यह क्यों नहीं कहा, क्या तुम, दानिय्येल, वही हो जो मेरे पिता का मुख्य जादूगर है? उसने कहा, क्या तुम, दानिय्येल, यहूदा के निर्वासितों में से एक हो? खैर, उसे यह कैसे पता चला? आप कह सकते हैं, ठीक है, रानी ने दानिय्येल नाम का इस्तेमाल किया, जो उसका हिब्रू नाम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह नहीं था, आप जानते हैं, ठीक है, तो शायद बेलशस्सर ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता।

मुझे लगता है कि बेलशस्सर जानता है कि डेनियल कौन है। और फिर वह यह भी, क्या तू यहूदा के बंधुओं में से एक है, जिसे मेरा पिता राजा यहूदा से ले आया है? फिर, वह क्यों मायने रखता है? डैनियल, उसने पहले ही कहा था, क्या तुम यहूदा से आये हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका पिता नबूकदनेस्सर उसे लाया था? पिता के प्रति यह जुनून है. यह भी ध्यान दें कि न केवल वह उन्हें जादूगरों के प्रमुख के रूप में संबोधित नहीं करता है, बल्कि वह कभी स्वीकार भी नहीं करता है कि उसने यह हासिल किया है।

वह बस उसे यहूदा से निर्वासित के रूप में छोड़ देता है, और फिर वह अफवाहों की रिपोर्ट करता है। मैंने सुना है कि आप यह, यह और यह करने में सक्षम हैं, और मैंने सुना है कि आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए, वह वास्तव में यह भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि यह सच है।

यह तो वही है जो मैंने सुना है। और यदि आप मुझे बताने में सक्षम हैं, तो आगे बढ़ें और मुझे बताएं। बेलशस्सर के रवैये से ऐसा नहीं लगता, मेरी राय में, वह डेनियल को पसंद नहीं करता।

वह उसे जानता है और उसने जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है क्योंकि वह उसके पिता का सम्मानित सेवक था। तो, परमेश्वर का यह प्रतिष्ठित पात्र, जिसे नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, आदर देता था, उपेक्षा कर रहा है। मंदिर के जिन बर्तनों को नबूकदनेस्सर अपने भगवान के खजाने में रखना जानता था, उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए, बेलशस्सर ने उनकी उपेक्षा की, यहां तक कि उनके प्रति भी तिरस्कार दिखाया।

तो यह बेलशस्सर का भाषण है। आइए डैनियल को सुनें। अब, बेलशस्सर से क्या पूछा गया है? उन्होंने कहा, क्या आप मुझे व्याख्या बता सकते हैं? डेनियल का भाषण बहुत लंबा है.

यह अध्याय का सबसे लंबा खंड है, श्लोक 17 से 28। तो, दानिय्येल ने उत्तर दिया और राजा से कहा, अपने उपहार अपने लिए रखें। अपना पुरस्कार दूसरे को दें.

फिर भी, मैं राजा को वह लेख पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। हे राजा, मुझे यहीं रुकने दो। डैनियल ने अभी कहा कि वह लेखन को पढ़ेगा और व्याख्या से अवगत कराएगा।

तो, अब आप मुझसे वही कहने की उम्मीद कर रहे हैं जो लिखा हुआ था, है न? अरे नहीं। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने आपके पिता नबूकदनेस्सर को राजत्व, महानता, महिमा और ऐश्वर्य दिया। और उस महानता के कारण जो उसने उसे दी, सभी लोग, राष्ट्र और भाषाएँ उसके सामने काँप उठीं और डर गईं।

जिसे चाहता, उसे मार डालता। जिसे चाहता, उसे जीवित रखता। जिसे चाहता, उसे ऊपर उठाता और जिसे चाहता, उसे नीचा दिखाता।

परन्तु जब उसका मन फूल उठा, और उसकी आत्मा कठोर हो गई, और वह घमण्ड करने लगा, तब वह राजसिंहासन से उतार दिया गया, और उसका वैभव उससे छीन लिया गया। वह मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया, और उसका मन पशु का सा हो गया, और वह जंगली गधों के संग रहने लगा। वह बैल के समान घास चरता था, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा रहता था, जब तक कि उसने यह न जान लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य पर शासन करता है, और जिसे चाहता है, उस पर नियुक्त करता है।

हमने अभी-अभी इतिहास का एक लंबा पाठ पढ़ा है, जिसे बेलशस्सर ने नहीं मांगा था। श्लोक 22, और तूने, उसके बेटे, बेलशस्सर ने, अपने दिल को नम्र नहीं किया, हालाँकि तू यह सब जानता था, लेकिन तूने स्वर्ग के परमेश्वर, प्रभु के विरुद्ध अपने आप को ऊपर उठाया, और उसके घर के बर्तन तेरे सामने लाए गए और तूने और तेरे प्रभुओं ने, तेरी पत्नियों और रखैलों ने उनमें से दाखमधु पीया और तूने चाँदी और सोने, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की, जो न तो देखते हैं, न सुनते हैं और न ही जानते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर के हाथ में तेरी साँस है और जिसके मार्ग तेरे सब मार्ग हैं, जिसके सब मार्ग तेरे सब मार्ग हैं, तूने उसका आदर नहीं किया।

हम अभी भी पढ़ने और व्याख्या का इंतज़ार कर रहे हैं। तो, हमें नबूकदनेस्सर पर एक इतिहास का पाठ मिला, हमें बेलशस्सर का अभियोग मिला, अब हम अंततः दानिय्येल के सामने राज खोलने के लिए तैयार हैं। श्लोक 24, फिर उसकी उपस्थिति से हाथ भेजा गया और यह लेखन अंकित किया गया।

यह लिखा है, बहुत, बहुत, टेकेल , पारसिन । यह इस मामले की व्याख्या है, बहुत, भगवान ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की है और इसे समाप्त कर दिया है। टेकेल, आपको तराजू में तौला गया और कम पाया गया।

पेरेज़, तुम्हारा राज्य विभाजित हो गया है और मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। तो यह डैनियल का पढ़ना और व्याख्या है। वह राजा के उपहारों को अस्वीकार करता है और कुछ लोग सोचते हैं कि डैनियल राजा के प्रति बहुत ही संक्षिप्त और अचानक और असभ्य है।

उपहार अपने पास ही रखें। हो सकता है कि वह ऐसा कर रहा हो, लेकिन वह बेलशस्सर को उसी तरह जवाब दे रहा है जिस तरह से बेलशस्सर ने उसके साथ व्यवहार किया है। और बेलशस्सर ने अपने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, अपने परमेश्वर के बर्तनों का तिरस्कार किया है, उसका तिरस्कार किया है।

अगर बेलशस्सर का मूल अभिवादन, क्या आप निर्वासितों में से एक हैं, अपमानजनक था, तो यह हमें यहाँ दानिय्येल के मोड़ को समझने में मदद करता है। दानिय्येल के पास इस राजा के लिए समय नहीं है। इस राजा को परमेश्वर, पवित्र चीज़ों, अपने पिता और अपने पिता के लिए पवित्र चीज़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

फिर, हमें नबूकदनेस्सर के बारे में इतिहास का पाठ मिलता है। लेकिन इतिहास के पाठ का उद्देश्य यह बताना है कि बेलशस्सर का व्यवहार इतना घिनौना क्यों था और इसलिए उसे क्यों दंडित किया जा रहा है। इसलिए, दानिय्येल आकर सिर्फ़ लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता।

इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि आप एक महान राजा के उत्तराधिकारी हैं। आपके पिता एक महान राजा थे, और वह महान इसलिए थे क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया था।

और जब वह सोचने लगा कि वह अपने आप में महान है, तो परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और नबूकदनेस्सर ने पश्चाताप किया और अपनी निर्भरता और परमेश्वर के उस पर अधिकार को स्वीकार किया। वह तुम्हारा पिता था।

तुम, बेलशस्सर, तुम यह सब जानते थे। तुम नबूकदनेस्सर के विषय में सब कुछ जानते थे। परन्तु आपने स्वयं को विनम्र नहीं किया है।

तुमने अपने पिता का पाठ नहीं सीखा। इसके बजाय, तुमने उस परमेश्वर का मज़ाक उड़ाया है जो तुम्हारे जीवन को अपने हाथों में रखता है। वह बेलशेज़र को उसके घमंड के लिए डांट रहा है और दोषी ठहरा रहा है क्योंकि उसने नबूकदनेस्सर से कुछ नहीं सीखा।

उसने मन्दिर के पात्रों को अपवित्र करके स्वर्ग के प्रभु के विरूद्ध स्वयं को ऊँचा उठाया। उसने उनके साथ बेकार मूर्तियों की पूजा की , और वह उस परमेश्वर का सम्मान करने में विफल रहा जिसने उसे शक्ति दी और उसका जीवन धारण किया। तो, बेलशस्सर सिर्फ घमंडी नहीं है; वह स्पष्ट रूप से मूर्तिपूजक है, और वह ईशनिंदा करता है।

इसलिए, डैनियल इन दो मानव राजाओं के बीच इस अंतर को चित्रित करने का अवसर लेता है। उनकी महानता के बारे में सोचना दिलचस्प है. तो, नबूकदनेस्सर एक महान राजा था क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा बनाया था, लेकिन वह एक महान राजा था।

वह अपनी उपलब्धियों के लिए इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। बेलशस्सर, हम 19वीं सदी तक उसका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन वह एक वैध राजा था। वह एक ऐसे हड़पने वाले का बेटा है जिसने इस महान शराबी दावत को आयोजित करने के अलावा कुछ नहीं किया।

दानिय्येल ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विरोधाभास है। बेलशस्सर या नबूकदनेस्सर एक महान राजा था और उसने स्वीकार किया कि उसकी महानता परमेश्वर की ओर से थी। आप एक महान राजा भी नहीं हैं, और आप परमेश्वर के बारे में कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते।

यह दानिय्येल की एक ऐसी जगह है जहाँ वह सामान्य से थोड़ा ज़्यादा भविष्यवक्ता की तरह व्यवहार करता है। वह बेलशस्सर को उसके पाप के लिए दोषी ठहरा रहा है। तो फिर दानिय्येल ने लेखन को समझ लिया।

सबसे पहले, वह हाथ को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। यह निर्णय, यह संदेश, ईश्वर की ओर से है। इसमें चार शब्द हैं, तकनीकी रूप से तीन, उनमें से केवल एक ही दो बार आता है।

वे एक पहेली की तरह हैं। तो, आइए देखें कि क्या हम डैनियल जो करता है उसका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं, और मैं उन्हें अरामी भाषा में लिखने जा रहा हूं, और फिर मैं उन्हें रखूंगा ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से देख सकें।

डेनियल क्या कर रहा है, यह समझने के लिए आपको यहां एक छोटे से भाषा पाठ की आवश्यकता है। ठीक है, तो बायीं ओर वे पत्र हैं, अरामी अक्षर, जिन्हें डैनियल पढ़ रहा है। संपूर्ण शिलालेख के रूप में, यह वैसा ही दिखेगा, और संभवत: यहां रिक्त स्थान नहीं होगा।

यह संभव है कि यह सब एक साथ चलाया गया हो। हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन कुछ लेखन ऐसे हैं जहां यह सच है। तो डैनियल यही देख रहा है, और यहाँ आपका भाषा पाठ है।

उसके लिए इसे पढ़ना इतना कठिन क्यों था? मैं जानता हूं कि शायद आपके लिए इसे पढ़ना कठिन है, लेकिन उसके लिए या किसी के लिए भी यह इतना कठिन क्यों था? यह उसके लिए कठिन नहीं था, और बाकी सभी के लिए इसे पढ़ना कठिन था। वे इसे क्यों नहीं पढ़ सके? आइए मैं आपको अंग्रेजी में एक उदाहरण देता हूं और देखता हूं कि क्या आपको कोई परेशानी है। तो, मैंने यहां जो किया है वह यह है कि मैंने आपको अंग्रेजी में एक वाक्य के लिए केवल व्यंजन दिए हैं।

मैंने आपको केवल व्यंजन दिए हैं इसका कारण यह है कि अरामी और हिब्रू व्यंजन हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह केवल व्यंजन हैं। इसमें कोई स्वर शामिल नहीं हैं.

अब, इसका मतलब यह नहीं है कि शब्दों में स्वर नहीं हैं। बेशक, उनमें स्वर होते हैं, या आप उनका उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन देशी भाषी उन्हें देखकर ही जान जाएंगे कि स्वर क्या हैं। उन्हें पता होगा कि शब्द कैसे बोलना है।

तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम इसे कैसे पढ़ोगे? तुम्हारे पास कुछ विकल्प हैं, और अगर अंग्रेजी तुम्हारी पहली भाषा है, तो यह देखना मुश्किल नहीं है। जॉन ने बाइक चलाई। जेन ने किताब पढ़ी।

आपके पास विकल्प हैं। यह कठिन नहीं है। तो बुद्धिमान लोग इसे क्यों नहीं पढ़ पाए? अगर यह उनकी पहली भाषा है, तो वे इसे उतनी आसानी से क्यों नहीं समझ पाए, जितनी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, यह संभव है कि वे सभी एक साथ चले गए हों।

इसलिए, अगर मैं आपको यह बताऊं, तो यह थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं उन सभी को एक साथ चलाऊं और बीच में स्पेस न डालूं। आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी, लेकिन मेरा अनुमान है कि थोड़े समय के साथ, आप शायद एक या दो वाक्य बना पाएंगे।

शायद। यह क्यों मुश्किल रहा होगा, इसका एक और सुझाव यह है कि शायद उन्हें इस तरह लिखा गया होगा। शायद उन्हें ऊपर-नीचे लिखा गया होगा।

तो, फिर आपको जाना होगा, ओह, जॉन, किताब पढ़ो। तो, आप इसे देख सकते हैं और, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। तो यह संभव है कि बुद्धिमान लोग इसे क्यों नहीं पढ़ सके।

हम नहीं, यह हमें नहीं बताता कि वे इसे क्यों नहीं पढ़ सके, लेकिन वे इसे नहीं पढ़ सके। तो, मान लीजिए कि वे वही कह सकते हैं जो इसमें कहा गया है। वह अभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है।

आइए मैं आपको यहां अपना पाठ देता रहूं। तो, अंग्रेजी में, यह सीधी तुलना नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी तुलना है जो मैं उन भाषाओं के बीच कर सकता हूं जो बहुत अलग हैं। अंग्रेजी में, मान लीजिए कि मैं आपको मुंशी संज्ञा देता हूं।

ठीक है, मुंशी आपकी संज्ञा है। अंग्रेजी में हम इसमें कुछ भाग जोड़कर इसे क्रिया में बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं लिखो.

आप कह सकते हैं वर्णन करें. इसमें वही मूल शब्द है जिसमें हमने चीज़ें जोड़ी हैं, और अब हमारे पास क्रियाएँ हैं। संज्ञा और क्रिया, एक ही मूल के साथ काम करते हैं, लेकिन एक अलग तरह का शब्द बनाने के लिए चीजों को समायोजित करते हैं।

अब, हिब्रू बिल्कुल इसके अनुरूप नहीं है, लेकिन हिब्रू में, जो हमारे पास है, या अरामी, मैं इसे सरल रखने के लिए हिब्रू करने जा रहा हूं। उनके पास शब्दों की एक प्रणाली है जो एक जड़ प्रणाली है। तो, उनके पास तीन अक्षर की जड़ें हैं।

तो आइए मैं आपको एक क्यू, एक डी और फिर वह श ध्वनि देता हूं। तो, हमारे पास ak, d, sh है। यह एक जड़ है, और यह एक ऐसी जड़ है जिसका संबंध पवित्रता, पवित्र होने, पवित्र चीजों से है।

मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा. अब, केवल वे व्यंजन, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आपको स्वरों की आवश्यकता है.

ऐसा होता है कि हम अलग-अलग तरह के शब्द बनाने के लिए अलग-अलग स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। तो, को-डैश, स्वरों पर ध्यान दें, जो संज्ञा के बराबर हैं या एक संज्ञा जिसका अर्थ पवित्रता है। यह एक संज्ञा है।

मूल पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वरों का यह पैटर्न आम तौर पर संज्ञा बनाता है। अगर आप कोई विशेषण बनाना चाहते हैं, तो आप qa -dash, ae कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक विशेषण बनाने जा रहा है, और फिर हमारा शब्द पवित्र होने जा रहा है।

अगर आप क्रिया बनाना चाहते हैं, तो आप कै-डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह पवित्र होना है। इसलिए व्यंजन नहीं बदलते।

स्वरों में क्या परिवर्तन होता है. इसलिए, जब हम इस शिलालेख पर आते हैं और डैनियल जो कहता है उसका अर्थ है, जब वह इसे राजा को पढ़ता है, तो वह संज्ञा, मेने , टेकेल और फार्सन , और उनके वजन और मूल्य, माप मूल्य पढ़ता है। यह एक तरह से क्वार्टर निकल डाइम कहने जैसा है।

इसका कोई मतलब नहीं है, है ना? उसने अभी तीन संज्ञाएँ सूचीबद्ध की हैं। यही वह राजा को पढ़कर सुनाता है। जब वह इसकी व्याख्या करता है, तो वह क्रियाओं की व्याख्या करता है।

तो वह कहता है मेने , टेकेल , पेरेज़ । व्याख्या यह है कि , भगवान ने आपके राज्य के दिनों को गिन लिया है और इसे समाप्त कर दिया है। टेकेल, आपको तौला गया है और आपमें कमी पाई गई है।

तुम्हारा राज्य बँट गया है। तो इससे हमें यहां पहेली पहलू को समझने में मदद मिल सकती है। बुद्धिमान लोग इसे क्यों नहीं सुलझा सके? यदि वे इस पर गौर कर रहे हैं, तो वे मेने , टेकेल , फार्सन के साथ आने में सक्षम हो सकते हैं ।

लेकिन फिर यह कहना कि इसका मतलब क्या है, एक अलग कहानी है। डैनियल ने जो कहा उससे हम व्याख्या का अर्थ जानते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य हो सकता है कि ये चीज़ें क्यों चुनी गई हैं, ये मूल्य के शब्द क्यों हैं, वजन और माप के ये शब्द क्यों हैं, मूल्य शब्द, सिक्के, मूल्यांकन, आकलन क्यों हैं, इनका उपयोग क्यों करें? परमेश्वर ने बेलशस्सर की दावत और निन्दा के संदर्भ में उन शब्दों का उपयोग करना क्यों चुना? और नोलन फ़ीवेल , वह महिला जिसने वह पुस्तक लिखी है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था जिसे मैं आपके लिए लाना भूल गई थी, का तर्क है कि इन शब्दों की पसंद और उनके पीछे की कल्पना से पता चलता है कि बेलशस्सर के अपराध में पूरे अध्याय का मुद्दा मूल्य है। मूल्य की समस्या या मूल्य की विफलता पूरी कहानी के मूल में रही है।

वर्णनकर्ता ने बेलशेज़र के कार्यों और डैनियल के शब्दों का उपयोग एक ऐसे राजा को चित्रित करने के लिए किया है जो अपने पिता के उदाहरण को महत्व नहीं देता था। उसने मन्दिर के पवित्र पात्रों की कद्र नहीं की। उसने अपने पिता के प्रतिष्ठित मुख्य जादूगर को महत्व नहीं दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उस ईश्वर को भी महत्व नहीं दिया जिसकी महिमा करना उसके पिता ने सीखा था।

अध्याय का अंत वास्तव में बेलशस्सर की शक्ति और राज्य को छीन लेने के साथ होता है, छंद 29-31। तब बेलशेज़र ने आज्ञा दी और दानिय्येल को बैंजनी वस्त्र पहनाया गया। उसके गले में सोने की चेन डाली हुई थी.

उसके बारे में यह घोषणा कर दी गई कि वह राज्य का तीसरा शासक होगा। उसी रात कसदियों के राजा बेलशस्सर की हत्या कर दी गई। दारा मादी को राज्य प्राप्त हुआ, वह लगभग 62 वर्ष का था।

ठीक है, यह एक छोटा खंड है। इस अनुभाग में शामिल करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। राजा ने डैनियल को पुरस्कार दिया, भले ही उसने कहा कि उसे इनाम नहीं चाहिए।

यह बात कुछ लोगों को परेशान करती है, लेकिन यहाँ जो भविष्यवाणी की गई है, उसे देखते हुए क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? दानिय्येल ने अभी कहा है कि तुम्हारा राज्य गिरने वाला है। बेलशस्सर जो भी इनाम देगा, वह बेकार होगा। लेकिन राजा उसे फिर भी इनाम देता है।

हम इस शिलालेख या व्याख्या पर बेलशस्सर की प्रतिक्रिया नहीं सुनते। हम नहीं जानते कि वह क्या सोचता है। वह कुछ नहीं कहता।

वह सिर्फ़ दानिय्येल को इनाम देता है। इसलिए, ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि बेबीलोन बिना किसी युद्ध के गिर गया, और मैं आपको ऐतिहासिक स्रोतों का संदर्भ लेने दूँगा ताकि आप देख सकें कि यह सब कैसे हुआ। बाइबिल के वर्णनकर्ता को इसकी परवाह नहीं है।

यहाँ उसे बस यही चिंता है कि बेलशस्सर, कसदियों का राजा, उसी रात मारा गया था। यह न्याय तत्काल था। दारा मादी को लगभग 62 वर्ष की आयु में राज्य मिला।

मादी दारा की पहचान एक पेचीदा मुद्दा है। हम अगले व्याख्यान में इस पर वापस आएंगे जब दारा यहाँ मुख्य पात्र के रूप में होगा। उसका अभी परिचय कराया गया है। हमारे पास यह विवरण क्यों है कि बेलशस्सर, कसदियों का राजा मारा गया और मादी दारा को राज्य मिला? मुझे लगता है कि वर्णनकर्ता राज्यों पर परमेश्वर की संप्रभुता को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।

वह राजाओं को ऊपर उठाता है और उन्हें नीचे गिराता है। तो, हमने अभी-अभी चाल्डिया से राज्यों को स्थानांतरित किया है, और अब हमारे पास मीडिया है। मीडिया-फारस जो कि थोड़ा गड़बड़ है।

परमेश्वर राजाओं को उठाता और गिराता है। इसलिए, हमारे पास परमेश्वर की संप्रभुता का मुख्य आकर्षण है। हम इस मादी राजा की परवाह क्यों करते हैं? इतिहास हमें बताएगा कि फारसी कुस्रू ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की थी, और यहाँ हमारे पास मादी दारा है।

फिर, हम एक सेकंड में डेरियस पर वापस आएंगे, लेकिन मेडियन किंग पर इतना जोर क्यों है? बाबुल को मादियों के हाथों क्यों गिरना पड़ा? यह वास्तव में भविष्यवाणी की पूर्ति है। यशायाह और यिर्मयाह दोनों ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान अंततः मेदियों को लाकर बाबुल को दंडित करेंगे। इसलिए, वर्णनकर्ता यह प्रदर्शित करना चाहता है कि बाइबिल की भविष्यवाणी पूरी हो गई है।

और जब हम डेरियस द मेड पर चर्चा करते हैं, तो मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। यहां डेरियस द मेड के बारे में दिलचस्प बात यह टिप्पणी है कि वह लगभग 62 वर्ष का है। आमतौर पर, आप किसी पूर्णांक संख्या के लिए विवरण का उपयोग करते हैं।

आप यह क्यों नहीं कहेंगे कि वह लगभग 60 वर्ष का है? 62 के बारे में कहना वास्तव में सटीक है, है ना? कुछ टिप्पणीकारों का कहना है, ठीक है, यह सिर्फ यह दिखा रहा है कि वह एक उन्नत उम्र में है, कम से कम उस दिन के लिए, और इसलिए कथा साइरस पर आगे बढ़ने से पहले वह बहुत लंबे समय तक शासन नहीं करेगा। ख़ैर, यह मेरे लिए इसका उत्तर नहीं है क्योंकि क्यों न सिर्फ यह कहा जाए कि वह लगभग 60 वर्ष का है? क्या दो साल में इतना फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि वर्णनकर्ता एक खास बात कहने की कोशिश कर रहा है। और चूँकि डेरियस 62 वर्ष के काफी करीब है, चाहे वह वास्तव में किसी भी उम्र का हो, वर्णनकर्ता कह सकता है कि वह लगभग 62 वर्ष का था, और यही कारण है कि हम 62 वर्ष की परवाह करते हैं।

ठीक है, कम से कम यदि आप वर्णनकर्ता के अनुसार पहेली को हल करते हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि 62 क्या है। तो, 62 की विशिष्ट संख्या वर्णनकर्ता को एक बात स्पष्ट करने में मदद करती है। और यहां मुद्दा यह है कि यह मेरा अनोखा तर्क नहीं है।

मुझे लगता है कि कैरोल न्यूसम ने अपनी ओटीएल टिप्पणी में इसे पहली बार देखा था। शिलालेख में एक मीना, एक शेकेल और दो आधे शेकेल थे। एक मीना का मूल्य 60 शेकेल होता है।

दो अलग-अलग सिक्के हैं, और उनमें से एक का मूल्य 50 है। हम उस सिक्के को लेंगे जिसका मूल्य 60 है। जाहिर है, एक शेकेल का मूल्य एक शेकेल ही है।

पेरेस का बहुवचन , इसलिए आधा शेकेल और आधा शेकेल, एक शेकेल के बराबर है। तो, इस शिलालेख से, आप संख्या 62 तक जोड़ सकते हैं। तो, डेरियस को जो वर्ष दिए गए हैं, वह लगभग 62 है, कुछ रचनात्मक तरीके से, शगुन के अर्थ का एक और पहलू बताता है।

यह वास्तव में जॉन गोल्डिंगे का कथन है। डेरियस को दिए गए वर्ष शगुन के अर्थ का एक और पहलू बताते हैं। वह वास्तविक व्यक्ति है जो बेलशस्सर पर शगुन की पूर्ति लाता है।

तो, वह लगभग 62 वर्ष के थे। हमें 62 की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यही तो है जो कि कुल मिलाकर है। वह वही है जिसने इसे पूरा किया।

शायद वह वास्तव में 60 वर्ष का था, लेकिन वर्णनकर्ता कहता है, काफी करीब, वह लगभग 62 वर्ष का है। मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ। डैनियल की पुस्तक में इस अध्याय का क्या स्थान है? खैर, सबसे पहले, ये बर्तन महत्वपूर्ण हैं।

बर्तन महत्वपूर्ण हैं। वे पुस्तक में महत्वपूर्ण हैं। वे किसके बर्तन हैं? अध्याय एक से, ये परमेश्वर के बर्तन हैं, और उसने उन्हें नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया।

अध्याय पाँच में, बेलशस्सर उन्हें ले जाता है, और परमेश्वर इसके लिए बेलशस्सर को दण्डित करता है। हमारे पास राज्यों का परिवर्तन भी है। इतिहास ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसा परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था।

मुझे लगता है कि इस अध्याय में एक और बात महत्वपूर्ण है जिसे हम वास्तव में तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम कुछ अध्याय आगे नहीं बढ़ जाते, वह यह है कि बेलशस्सर एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करता है। याद रखें, बेलशस्सर नबूकदनेस्सर से भिन्न है। नबूकदनेस्सर एक महान राजा था जिसने ईश्वर को अपनी शक्ति और महानता का स्रोत माना।

बेलशस्सर एक ईशनिंदा, उद्दंड राजा है जो इस्राएल के परमेश्वर पर अपनी मुट्ठी हिलाता है और अपनी नाक पर भी अंगूठे लगाता है। वह पुस्तक में एक निन्दात्मक, उद्दंड राजा की पहली झलक है जिसका न्याय ईश्वर द्वारा किया जाता है। जब हम डैनियल के सर्वनाश संबंधी दर्शन प्राप्त करते हैं, तो वे बेलशस्सर के वर्ष, बेलशस्सर के पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में स्थापित किए जाएंगे, और वे डैनियल राजाओं की कल्पना करेंगे जो वास्तव में बेलशस्सर को लगभग अच्छा बनाते हैं।

तो, बेलशस्सर पहला राजा है जो दानिय्येल की किताब में भयानक है। उसके उत्तराधिकारी बस इसे और बढ़ा देंगे। तो, वह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक चरित्र है, लेकिन फिर से, आप इसे तब तक नहीं जानते जब तक आप थोड़ा आगे नहीं जाते।

इसलिए, मुझे लगता है कि पुस्तक में इस अध्याय का यही महत्व है। मुझे लगता है कि हमारे लिए, व्यक्तिगत रूप से, यह एक अनुस्मारक है कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, और हमें वास्तव में उन चीज़ों के अच्छे छात्र होने की ज़रूरत है जिन्हें परमेश्वर ने हमें जानने के लिए उपलब्ध कराया है ताकि हम उसका सम्मान कर सकें और अपने जीवन के स्रोत को स्वीकार कर सकें। यह बेलशस्सर के परमेश्वर के हाथ में होने के बारे में बात करता है।

हम भी ऐसा ही सोचते हैं, और हमें अपने जीवन पर परमेश्वर की भूमिका और शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हम वापस आएंगे और शेर की मांद में दानिय्येल, अध्याय छह को देखेंगे।

यह डॉ. वेंडी विडर द्वारा दानिय्येल की पुस्तक पर दिया गया उपदेश है। यह सत्र 8, दानिय्येल 9 और 5, एक विनम्र राजा और ईश्वर की त्यागी हुई शक्ति है।