**डॉ. लेस्ली एलन, विलाप, सत्र 2,**

**परिचय, भाग 2**

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन विलापगीत की पुस्तक पर अपनी शिक्षा देते हुए हैं। यह सत्र 2 है, विलापगीत का परिचय, भाग 2।

अब हम अपने दूसरे वीडियो पर आते हैं। पहले वीडियो में हम प्राचीन दुनिया के संबंध में विभिन्न पहलुओं में विलाप के स्थान को देख रहे थे और विशेष रूप से हमने देखा कि धर्मनिरपेक्ष अंतिम संस्कार विलाप की एक परंपरा थी। और हम कह रहे थे कि विलाप की पुस्तक का अध्ययन करते समय यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब मैं जो करना चाहता हूँ वह है इस्राएली संस्कृति के दूसरे पहलू और परंपरा के दूसरे पहलू को देखना जो संकट से संबंधित है।

अंतिम संस्कार के विलाप के अलावा, प्रार्थना की परंपरा भी थी, और विलाप पर बहुत ज़ोर दिया जाता था। शोक से उबरने के लिए मण्डली को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले, धर्मनिरपेक्ष विलाप है।

उन्हें अपने दुख से मनोवैज्ञानिक रूप से धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से निपटना होगा। लेकिन एक आध्यात्मिक आवश्यकता भी है: उन्हें प्रार्थना में भगवान की ओर मुड़ना होगा। विलाप के दौरान, प्रार्थना करने का आह्वान किया जाता है, और बहुत बार, यह शहर के इस व्यक्तित्व, सिय्योन से जुड़ा होता है।

वह प्रार्थना करती है, और वास्तव में, वह मण्डली के लिए अनुसरण करने के लिए एक आदर्श है। और सिय्योन जो करता है, मण्डली को बताया जा रहा है कि उन्हें भी अंततः ऐसा करना चाहिए। विलाप के माध्यम से प्रार्थना पर इस जोर को देखने के लिए, हम अध्याय 1 में पद 9 के अंत में पाते हैं, और पद 11 के अंत में सिय्योन अचानक प्रार्थना के साथ प्रवेश करती है। फिर वह अध्याय 20 से 22 में और अधिक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ती है, और यह सब शिकायत है।

यह शिकायत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। एक शिकायत है जिसे सिय्योन को प्रार्थना में व्यक्त करना चाहिए। और हम प्रार्थना के इस पहलू पर उचित समय पर विचार करेंगे।

और फिर, अध्याय 2, श्लोक 18 और 19 में, नारिटा सिय्योन से प्रार्थना करने का आग्रह करता है। सिय्योन, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। परोक्ष रूप से, यह सुनने वाले मण्डली से आग्रह कर रहा है कि अगर उन्हें अपने दुःख से बाहर निकलना है तो उन्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए।

और इसलिए, सिय्योन प्रार्थना करता है। और 2:20 से 22, यह फिर से शिकायत की प्रार्थना है। और यह सबसे स्पष्ट प्रार्थना है।

जीवन अन्यायपूर्ण है। आपको भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।

हे ईश्वर, इस बारे में कुछ करो। हमारी मदद करो। हम दुश्मनों के हाथों इस तरह से पीड़ित हैं, और हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें।

फिर अध्याय 3 में, अध्याय की शुरुआत में और अध्याय के अंत में, दो तरह की गवाही हैं। दरअसल, वे प्रार्थना का रूप लेते हैं। और 3:1 से 16 में, प्रार्थना की एक गवाही है जो अपराध बोध से संबंधित है।

और यह पश्चाताप की भावना है जो उस प्रार्थना के मूल में है। लेकिन फिर अध्याय 3 के अंत में, श्लोक 52 से 66 में, यह शिकायत की प्रार्थना है, शिकायत की गवाही है। अध्याय 3 में, यह सिय्योन नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बार फिर, मण्डली को बताया जा रहा है कि उन्हें, बदले में, कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

उन्हें प्रार्थना में परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। हम इसे अध्याय 3 में देखेंगे। फिर, अध्याय 3 में रहते हुए, अध्याय 3, 40 और 41 में प्रार्थना करने का आह्वान है। यह भी अपराध बोध पर केंद्रित है।

परमेश्वर के सामने कुछ गलत है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। और फिर, अध्याय 3:3, 42 से 47 के अंत में, एक नमूना प्रार्थना है। वह प्रार्थना जो मण्डली को करनी चाहिए।

और वह भी, अपराध बोध की प्रार्थना है। यह पश्चाताप की प्रार्थना है कि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में क्या गलत किया है। और फिर अंत में, अंत में, अध्याय 5 में, हम पाते हैं कि अध्याय का अधिकांश भाग प्रार्थना से बना है।

लेकिन अब यह एक सामूहिक प्रार्थना है। और अब मण्डली अपनी बारी ले रही है। और वे उन सभी विभिन्न प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं जो उन पहले तीन अध्यायों में जारी की गई हैं।

और वे अपनी प्रार्थना के साथ जवाब देते हैं। और इसलिए, अध्याय 5 का बहुत महत्व यह है कि प्रार्थना का यह मिशन जिसमें विलाप शामिल है, आखिरकार अध्याय 5 में पूरा होता है। लेकिन अध्याय 5 में कुछ और भी है। हम उस धर्मनिरपेक्ष विलाप के बारे में बात कर रहे थे। और वह भी अध्याय 5 में दिखाई देता है। बदले में, मण्डली अध्याय 5 के पूरे मध्य भाग, श्लोक 2 से 18 में उस अंतिम संस्कार विलाप में संलग्न होती है।

वे शोक मना रहे हैं, अपने नुकसान पर शोक मना रहे हैं। यह भी विलाप की पुस्तक में एक मिशन है। मण्डली को शोक मनाना चाहिए।

उन्हें अपने दुख के साथ विलाप करना चाहिए और अपने तरीके से उससे निपटना चाहिए। और वे अध्याय 5 में ऐसा करते हैं। और इसलिए, जब हम अध्याय 5 पर पहुँचते हैं तो दो मिशन पूरे होते हैं। दुख और प्रार्थना का मिशन। अब, और इसलिए यह है, संकट के समय में प्रार्थना की परंपरा है।

हमने देखा है कि विलाप की पुस्तक किस तरह उस परंपरा को उठाती है और उसका उपयोग करती है। लेकिन अब हम उस परंपरा के बारे में बात करते हैं। ओह हाँ, और हम कह रहे थे कि एक दोहरी परंपरा थी।

एक तरफ धर्मनिरपेक्ष विलाप की जरूरत है, और दूसरी तरफ प्रार्थना के रूप में आध्यात्मिक विलाप की जरूरत है। और यह, यह मुझे याद दिलाता है कि अफ्रीकी-अमेरिकी संस्कृति में एक तरह की समानता है। अफ्रीकी-अमेरिकी संस्कृति बहुत हद तक दुख में शामिल है।

लेकिन यह इसे दो तरीकों से व्यक्त करता है। एक तरफ, यह ब्लूज़ गानों के माध्यम से, ब्लूज़ गाकर खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। और वे धर्मनिरपेक्ष हैं।

परेशानियाँ हर तरह की होती हैं और उन्हें शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं, धर्म का कोई उल्लेख नहीं। लेकिन ब्लूज़ पुराने नियम और प्राचीन सेमिटिक दुनिया में धर्मनिरपेक्ष विलाप के बहुत ही समकक्ष हैं।

लेकिन एक और संसाधन था जिसका इस्तेमाल अफ्रीकी-अमेरिकी कर सकते थे। और ये आध्यात्मिक हैं, जिन्हें हम नीग्रो आध्यात्मिक कहते थे। वे हड्डियाँ, वे हड्डियाँ, वे सूखी हड्डियाँ।

और ये धार्मिक हैं, मूलतः धार्मिक। और धार्मिक विषयों का उपयोग करते हैं। गुलामी और अश्वेत होने की समस्याओं के बारे में गीत।

ये अफ्रीकी-अमेरिकी आध्यात्मिकों में प्रार्थनाओं और धार्मिक ग्रंथों में बुने गए हैं। और इसलिए, अफ्रीकी-अमेरिकी संस्कृति में इस दोहरे संसाधन में एक समानांतर है। यह विलाप के अंतर्निहित संस्कृति में जो हम पाते हैं, उसके समानांतर है।

लेकिन आइए हम उस प्रार्थना परंपरा पर वापस जाएं। और हम पाते हैं कि भजनों में, बहुत से भजन वास्तव में, विलापपूर्ण प्रार्थनाएँ हैं। समस्याओं के बारे में परमेश्वर से की गई प्रार्थनाएँ।

वास्तव में, 150 भजनों में से 65 विलाप हैं, उनमें से लगभग आधे। और यह दुखद है कि जब हम अपने ईसाई उपयोग में भजनों को दोहराते हैं, तो हम विलाप के भजनों का बहुत अधिक उपयोग नहीं करते हैं। भजनों की पुस्तक में यह हमारे अपने अनुष्ठानों और हमारे अपने व्यक्तिगत उपयोग की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

और ये प्रार्थनाएँ दो तरह की होती हैं। इनमें से 25% प्रार्थनाएँ समुदाय की ओर से होती हैं, जो अपने दुश्मनों के हाथों पीड़ित हैं। और इनमें से कुछ विलाप सांप्रदायिक होते हैं, लेकिन सिर्फ़ 25%।

लेकिन 75% व्यक्तिगत प्रार्थना विलाप हैं। और वे किसी व्यक्ति की बीमारी या सामाजिक अलगाव के संकट को दर्शाते हैं। और आप हमेशा एक तरफ़ सामुदायिक विलाप और दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत विलाप के बीच अंतर बता सकते हैं क्योंकि पहला प्रकार हम और हमें और हमारे की बात करता है , जबकि दूसरा प्रकार मैं और मुझे और मेरे की बात करता है।

और इसलिए, उदाहरण के लिए, जहाँ बीमारी का सवाल है, भजन 102, श्लोक 3 से 11, बीमारी से बहुत चिंतित है। अक्सर यह व्यक्तिगत शत्रुओं का सवाल होता है, और बहुत से भजन उन्हीं शब्दों में बोलते हैं। एक विशिष्ट विषय-वस्तु होती है जो हमें प्रार्थना विलाप में मिलती है, और यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है जब हम विलाप पढ़ते हैं।

भजन विलाप की रचना किस तरह से की जाती है, इस बारे में एक निश्चित परंपरा थी। और हम भजन 142 को देख सकते हैं, जो इस तरह की चीज़ का एक अच्छा मॉडल है, जिस तरह का पैटर्न हम प्रार्थना में पाते हैं, यह व्यक्तिगत प्रार्थना विलाप है। और इसलिए यह श्लोक 1 और 2 में एक प्रारंभिक अनुरोध के साथ शुरू होता है। आम तौर पर यह सीधे भगवान से बात करने की प्रार्थना भाषा में होता है।

यहाँ, यह तीसरे व्यक्ति में है, और फिर दूसरे व्यक्ति में बदल जाता है। अपनी आवाज़ से मैं प्रभु को पुकारता हूँ। अपनी आवाज़ से मैं प्रभु से विनती करता हूँ।

मैं उसके सामने अपनी शिकायत रखता हूँ। मैं उसके सामने अपनी परेशानी बताता हूँ। और फिर, अध्याय 3 में, यह दूसरे व्यक्ति के संबोधन पर पहुँचता है।

जब मेरी आत्मा कमज़ोर होती है, तो आप मेरा रास्ता जानते हैं। और इसलिए, उस शुरुआती अनुरोध के बाद, हमें समस्या के बारे में बताया जाता है। संकट क्या है? क्या ग़लत है? और आप भगवान को बताते हैं कि संकट क्या है।

पद 3 के दूसरे भाग और पद 4 में, हमें संकट का वर्णन मिलता है। इसे परमेश्वर के पास लाया गया है, परमेश्वर के सामने फैलाया गया है। जिस रास्ते पर मैं चलता हूँ, वहाँ उन्होंने मेरे लिए एक जाल छिपा रखा है।

मेरे दाहिने हाथ की ओर दृष्टि करके देख, कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं देता। मेरे लिये कोई शरणस्थान नहीं रहा।

कोई मेरी परवाह नहीं करता। कितना दुखद है। कोई परवाह नहीं करता।

वहाँ अकेलेपन का बहुत ज़्यादा अहसास होता है। इसलिए, संकट के बारे में बताते हुए, एक प्रारंभिक अनुरोध किया गया। आस्था की पुष्टि की गई।

इन प्रार्थना विलापों में हमेशा विश्वास की पुष्टि होती है। और 3a में, जब मेरी आत्मा कमज़ोर होती है, तो आप मेरा रास्ता जानते हैं। मैं आपको जानता हूँ।

दूसरे शब्दों में, जब चीजें गलत होती हैं, तो मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर पद 5 में, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु। मैं कहता हूँ कि आप मेरी शरण हैं, जीवितों की भूमि में मेरा भाग हैं।

एक बार फिर, मुझे पता है कि मैं आपकी मदद के लिए आपकी ओर मुड़ सकता हूँ। फिर, यह याचिकाओं के एक समूह की ओर बढ़ता है। छंद 6 और 7 में छोटे प्रार्थना कथन हैं। मेरी पुकार पर ध्यान दें, क्योंकि मैं बहुत निराश हूँ।

मुझे मेरे सतानेवालों से बचा, क्योंकि वे मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे जेल से बाहर निकाल ताकि मैं तेरे नाम का शुक्रिया अदा कर सकूँ। और हम वहाँ हैं, प्रार्थनाओं का वह समूह।

और अंत में, प्रशंसा का वादा है। यदि आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करूँगा। ताकि मैं आपके नाम का धन्यवाद कर सकूँ, श्लोक 7 के अंत में। धर्मी लोग मुझे घेर लेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ उदारता से पेश आएंगे।

धर्मी लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा होकर मुझे बधाई देंगे, कहेंगे, भगवान ने तुम्हारी मदद की है, और मैं इसके लिए भगवान की स्तुति करूँगा। और ये अनुनय की प्रार्थनाएँ हैं। समस्या को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हुए, भगवान से हस्तक्षेप करने और मदद करने का आग्रह करते हुए, और यह स्पष्ट करते हुए कि मदद की आवश्यकता क्यों है।

किसी को क्या होने की उम्मीद थी? खैर, मानवीय स्तर पर, किसी को उम्मीद थी कि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और हमारे लिए, प्रार्थना का उत्तर, चीजों के बदलने का एक रूपक है। और अब आस-पास न होने और चिंता का विषय बनने की समस्या।

लेकिन पुराने नियम के संदर्भ में प्रार्थना का उत्तर अधिक शाब्दिक था। और ईश्वर से उत्तर की अपेक्षा की जाती थी। मंदिर के किसी भविष्यवक्ता या पुजारी द्वारा दिया गया उत्तर जो ईश्वर के नाम पर बोल सकता था।

और आश्वासन दें, हाँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। और इसका मतलब यह नहीं था कि संकट खत्म हो गया था। जिसने प्रार्थना की थी वह वापस चला जाएगा, मंदिर छोड़ देगा, घर वापस चला जाएगा।

लेकिन आश्वासन यह था कि परमेश्वर इस समस्या से निपटने जा रहा था। और इसलिए आप इस उत्तर को पाकर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। और विलाप की पुस्तक में, हम इसका बहुत शाब्दिक प्रतिबिंब पाते हैं।

अध्याय 3, श्लोक 55 से 57 में। हे प्रभु, मैंने तेरा नाम पुकारा। तूने मेरी विनती सुन ली।

मेरी पुकार पर कान मत बन्द कर, परन्तु मुझे राहत दे। जब मैं ने तुझे पुकारा, तब तू मेरे निकट आया, और कहा, मत डर।

और मंदिर के किसी पैगम्बर या पुजारी के माध्यम से दिया गया जवाब भी होता है। जिसे आस्था के द्वारा स्वीकार किया जाता है और आश्वासन के साथ चला जाता है। कि इस समय सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है।

और परमेश्वर उस स्थिति को बदलने जा रहा था। और भजन संहिता में भी यही अपेक्षा है। आप इसे अक्सर प्रतिबिंबित होते हुए नहीं पाते।

लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर मौजूद है। उदाहरण के लिए, अध्याय 12 में, श्लोक 1 से 4 में विलाप की प्रार्थना है। और अध्याय 5 में, श्लोक 5 में परमेश्वर की ओर से एक प्रतिक्रिया है। क्योंकि गरीब लूटे गए हैं, क्योंकि जरूरतमंद कराहते हैं, अब मैं उठूंगा, प्रभु कहते हैं।

मैं उन्हें उस सुरक्षा में रखूँगा जिसके लिए वे तरसते हैं। और हम वहाँ हैं ; हमने उस प्रतिक्रिया को शामिल कर लिया है। और हमें भजन संहिता के अध्याय 6 में उस उत्तर का प्रतिबिंब मिलता है।

और श्लोक 1 से 7 तक बहुत दुखद हैं, जो विलाप की इस प्रार्थना को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिर श्लोक 8 से 9, 8 से 10 में, वे अपना सुर बदल देते हैं। और सब ठीक हो जाता है।

अरे, यह तो अद्भुत है। और क्या हुआ? खैर, श्लोक 8 कहता है, हे सब बुरे काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि प्रभु ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है।

प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मेरे सभी शत्रु लज्जित होंगे और भयभीत होंगे।

वे पीछे हट जाएंगे और एक पल में शर्मिंदा हो जाएंगे। और यहां दो चीजें हो रही हैं। एक प्रतिक्रिया है, मंदिर के पुजारी या पैगंबर के माध्यम से प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब।

और दूसरी उम्मीद यह है कि भविष्य में संकट का समाधान हो जाएगा। और दुश्मनों के साथ समस्या का समाधान हो जाएगा। भजन संहिता में विलाप की ये प्रार्थनाएँ न केवल दिलचस्प कविताएँ हैं, बल्कि पीड़ितों के उपयोग के लिए मॉडल के रूप में संरक्षित हैं।

और वे मंदिर के कर्मचारियों और परमेश्वर द्वारा उन लोगों के लिए करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में प्रावधान हैं जो पीड़ित हैं। लेकिन हम पाते हैं कि प्रार्थना परंपरा विलाप की पुस्तक में विभिन्न तरीकों से उठाई गई है। अब, हम आम तौर पर विलाप के भजनों को देख रहे हैं, और हमने विशेष रूप से भजन 142 को देखा, और हमने इस उम्मीद को देखा कि आपको मंदिर के अधिकारी के माध्यम से परमेश्वर से शाब्दिक उत्तर मिलेगा।

लेकिन अब हमें भजनों में कुछ खास विलापों को देखना होगा जो विलाप के लिए महत्वपूर्ण हैं। और पहला प्रकार यह है कि पश्चाताप के भजन हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हैं।

भजन 51 में एक व्यक्तिगत भजन है, और भजन 106 में एक सामुदायिक भजन है। ये ईश्वर के प्रति स्वीकारोक्ति हैं, और इनमें ईश्वर द्वारा पुनः स्वीकार किए जाने की आवश्यकता और यह मान्यता है कि सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर वह संबंध टूट गया है, और व्यक्ति को ईश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में वापस आने की आवश्यकता है। और इसलिए कुछ पश्चाताप के भजन हैं, कुछ पश्चाताप के भजन।

हम पाते हैं कि यह एक ऐसी परंपरा है जिसे विलापगीत पकड़ता है और थामे रखता है और आगे बढ़ाता है, कि यह भी इन शोकग्रस्त लोगों के लिए आवश्यक था। विलाप के उन पश्चातापी भजनों और उन अन्य विलाप भजनों के बीच एक आवश्यक अंतर है क्योंकि पहला प्रकार जो हमने देखा वह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें ईश्वर को कार्य करना चाहिए और उद्धार लाना चाहिए। लेकिन पश्चातापी भजनों में यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव प्रार्थना को अपने जीवन में उन पैटर्न के लिए पश्चाताप करना चाहिए जो ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को तोड़ते हैं।

तो, इन दो प्रकारों में अलग-अलग ज़रूरतें व्यक्त की गई हैं। ये दोनों ज़रूरतें विलापगीत में प्रार्थनाओं में व्यक्त की गई हैं। लेकिन फिर, तीसरा, भजनों में विलाप की प्रार्थनाएँ भी हैं जो परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से शिकायत की प्रार्थनाएँ हैं।

और हम उन्हें नहीं पढ़ते, और शायद हमें वे शर्मनाक लगते हैं। और हमारी प्रार्थना की पूरी ईसाई परंपरा यह है कि आप ईश्वर के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, और आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, और ईश्वर हमेशा सही होता है, और आप चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो, और आप अपने दृष्टिकोण को बहुत दृढ़ता से व्यक्त नहीं करते। लेकिन एक अलग परंपरा है।

भजनों में एक विद्रोही परंपरा है जो कई भजनों में सामने आती है। वास्तव में, भजनों का एक तिहाई हिस्सा परमेश्वर से परमेश्वर के बारे में शिकायत करता है। और ये अपनी अभिव्यक्तियों में विलाप की अधिक चरम प्रार्थनाएँ हैं।

और ये दोनों ही विलाप की सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थनाएँ हैं। और जो बात इस खेल को उजागर करती है, वह है इन भजनों में दो प्रश्न। और एक है, क्यों? क्यों? और दूसरा है, कब तक? उदाहरण के लिए, हम भजन 74 में पाते हैं, जो परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से शिकायत का एक भजन है।

भजन 74 की पहली आयत में हम पाते हैं, हे परमेश्वर, तू हमें सदा के लिए क्यों त्याग देता है? तेरी भेड़ों के विरुद्ध तेरा क्रोध क्यों धुआँ उगलता है? और फिर आयत 11 में, तू अपना हाथ क्यों रोक लेता है? तू अपना हाथ अपनी छाती में क्यों रखता है? तुझे आगे बढ़कर हमारी सहायता करनी चाहिए, लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा है। और फिर कब तक? भजन 74 की आयत 10, हे परमेश्वर, शत्रु कब तक उपहास करता रहेगा? क्या शत्रु सदा तेरे नाम का अपमान करता रहेगा? और यहाँ विरोध है। और मैं इन भजनों को चुनौती की प्रार्थनाएँ कहता हूँ।

चुनौती भरी प्रार्थनाएँ परमेश्वर के सामने लाई गईं। और हम अध्याय 5 के अंत में पाएँगे कि प्रार्थना इसी रूप में होती है। और हम फिर से भजन 80 पर नज़र डाल सकते हैं।

8-0. और श्लोक 4 में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तुम कब तक अपने लोगों की प्रार्थनाओं से नाराज़ रहोगे? और फिर श्लोक 12 में, तुमने हमारी दीवारें क्यों तोड़ दीं ताकि रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग हमारे फल तोड़ लें? और यहाँ परमेश्वर के खिलाफ़ विरोध है क्योंकि यही है। यही कारण है कि मासूमियत से जानकारी माँगना किसी बच्चे का काम नहीं है।

यह घबराहट और विरोध की चीख है। और मेरे पास एक निजी उदाहरण है। मैं स्कूल से घर आया था और मुझे फ्लू हो गया था।

मैं अभी 11 साल का हुआ था। और मैं अपने बेडरूम में था। मेरी माँ अगले बेडरूम में थी।

और वह दिल की बीमारी से बहुत बीमार थी। और मेरी एक बड़ी बहन उसकी देखभाल करने के लिए काम से दूर रही थी। और एक समय , मेरी बहन आई और बोली, हमारी माँ मर गई है।

मुझे बाहर जाकर डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ा। और मैं वहाँ था। और जब सामने का दरवाज़ा बंद हुआ और मेरी बहन बाहर चली गई तो मैंने क्या किया? मैंने अपने तकिये पर मुक्का मारा और कहा, भगवान, आपको उसे मरने क्यों देना पड़ा? और मुझे भजन संहिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था।

मुझे भजन संहिता में चुनौती की इन प्रार्थनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यह सहज था कि मेरे ईसाई धर्म ने उस तरह से उस भ्रमित विरोध के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? और यह वास्तव में ईश्वर के विरुद्ध विरोध था।

और हम इसे अध्याय 5 के अंत में पाएंगे। वह प्रश्न क्यों। और साथ ही, कैसे वहाँ नहीं है, लेकिन यह बहुत ही निहित है जैसा कि हम देखेंगे। और यह कि कितना समय बहुत हद तक यह कह रहा है, बस अब बहुत हो गया।

हमने बहुत सह लिया है। अब हम और नहीं सह सकते। अब अंत आ गया है।

इसे बंद करो। इसे बंद करो। और विरोध में भगवान की ओर मुड़ना बहुत बड़ी बात है।

भजन संहिता में एक और परंपरा है, जिसका हम अभी उल्लेख करेंगे और बाद में अध्याय 3 में चर्चा करेंगे। भजन संहिता में ज्ञान सिखाने की परंपरा है। इसका एक अच्छा उदाहरण भजन 34 है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और यह एक तरह का उपदेश है, लेकिन यह ज्ञान की पुस्तकों, नीतिवचन, अय्यूब और सभोपदेशक में दी गई ज्ञान की शिक्षा पर आधारित है।

और इस तरह की शिक्षा को बहुत अधिक उठाया और उसके साथ आगे बढ़ा और उसे धर्मोपदेश में बदल दिया। और अध्याय 3 के मध्य में भजन संहिता में ज्ञान की शिक्षा देने वाली परंपरा को उठाया गया है और उसका उपयोग किया गया है। और अध्याय 3 में वे अद्भुत छंद, वे उस परंपरा का हिस्सा हैं।

यह एक ऐसी ही परंपरा है। इसमें ज्ञान से कुछ अलग विषय-वस्तु है, लेकिन यह उपदेशात्मक परंपरा पहले से ही भजन संहिता की पुस्तक में दर्शाई गई है। और फिर, कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में शायद आप विलाप की पुस्तक पढ़ते समय कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह सतह के नीचे बहुत कुछ है।

आप विलाप-गीत को अंग्रेजी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी-कभी, जब हम बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं, तो यह मूल की पूरी ताकत को व्यक्त नहीं कर पाता है, और यह हमें कुछ खास तरीकों से निराश करता है। एक इतालवी कहावत है, tradutore , traditore । अनुवादक एक गद्दार है, जिसका अर्थ है कि अनुवादक मूल की पूरी ताकत को सामने नहीं ला सकता है।

अब, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ? खैर, मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि हिब्रू में, जब आप हिब्रू पाठ को देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि अधिकांश कविताएँ एक्रोस्टिक रूप में व्यक्त की गई हैं। वे वर्णमाला के सभी अक्षरों से एक-एक करके गुज़रते हैं, और यह बहुत ही प्रभावशाली है। और इसलिए, उदाहरण के लिए, अध्याय 1 , 2 और 4 में, आपके पास हिब्रू वर्णमाला में अक्षरों की संख्या और इस तथ्य के प्रतिबिंब में 22 छंद हैं कि पहला शब्द, पहले शब्द का पहला अक्षर वर्णमाला के क्रमिक अक्षर हैं।

और यह एक परंपरा का हिस्सा है, एक साहित्यिक परंपरा, एक्रोस्टिक फॉर्म का उपयोग करना। पश्चिमी साहित्य में हमारे पास बहुत कम उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा, एकमात्र उदाहरण जो मुझे पता है जो आपको मुस्कुराहट देगा, और वह एक रोमांटिक गीत है, एक रोमांटिक गीत। ए, आप बहुत सुंदर हैं।

नहीं। दूसरी पंक्ति, बी, तुम बहुत सुंदर हो। सी, तुम आकर्षण से भरी एक प्यारी लड़की हो।

और अगली बार, मैं उस पहली पंक्ति को याद रखने की कोशिश करूँगा। ए, तुम बहुत प्यारी हो। मैं समझ गया।

ए, तुम बहुत प्यारी हो। बी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सी, तुम आकर्षण से भरी एक प्यारी लड़की हो।

और इसे 1947 में पेरी कोमो ने लोकप्रिय बनाया था, इसलिए पुरानी पीढ़ी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होगी। और यही एक्रोस्टिक परंपरा है जिसका इस्तेमाल गाने में किया जाता है। और इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से प्यारे हो, मेरे प्यारे।

आप पूरी तरह से प्यारे हैं। और मेरे लिए, यह समग्रता की बात करता है, एक्रोस्टिक का यह प्रयोग। इसका उपयोग पुराने नियम में भी किया गया है, न केवल धार्मिक तरीकों से बल्कि धर्मनिरपेक्ष तरीकों से भी।

उदाहरण के लिए, नीतिवचन 31 में, अंतिम भाग, श्लोक 10 से 31, अच्छी गृहिणी, अच्छी पत्नी के बारे में एक कविता है। और वह बहुत बढ़िया है। और यह 22 पंक्तियों में पूरी वर्णमाला में यह बताता है कि वह कितनी बढ़िया है।

कोई कह सकता है कि वह एक संपूर्ण पत्नी है। लेकिन इसका प्रयोग धार्मिक दृष्टि से भी किया जाता है। भजन 145 परमेश्वर की स्तुति का भजन है।

और यह एक एक्रोस्टिक है। और यह प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत में वर्णमाला के सभी अक्षरों से होकर गुजरता है। और यह कह रहा है, भगवान, आप पूरी तरह से प्रशंसनीय हैं।

पूरी तरह से प्रशंसनीय। और इसलिए, ये दो उदाहरण हैं। अब, विलापगीत 1 से 4 इस परंपरा को उठाता है और इसे संकट और दुःख की इस स्थिति पर लागू करता है।

और मेरा मानना है कि यह समग्रता की ओर इशारा कर रहा है। यह कह रहा है कि वह दुःख कितना समग्र है, वह दुःख कितना भारी है। और यह अध्याय 1, 2 और 4 में ऐसा करता है। लेकिन अध्याय 3 में, यह दुःख से आगे निकल जाता है।

यह एक भविष्य की कल्पना करता है, दुःख से परे एक खुशहाल भविष्य। और इसलिए, यह अभी भी समग्रता है, लेकिन यह एक नई समग्रता है, कि दुःख अंत नहीं है। यह अंत प्रतीत होता है।

जहाँ तक हम जानते हैं, अध्याय 1, 2 और 4 में यह अंत है। लेकिन दुख से परे जो छिपा है, उस तक पहुँचने और संकट के समाधान की बात भी कही गई है। और इसलिए, यह साहित्यिक परंपरा है।

अध्याय 5 में, एक्रोस्टिक रूप को हटा दिया गया है, लेकिन यह अभी भी 22 पंक्तियों का है, 22 पंक्तियाँ, उस एक्रोस्टिक परंपरा की स्मृति में। जैसा कि मैंने कहा, हमें इस बात का अहसास नहीं है कि हमारे सामान्य अंग्रेजी संस्करण इस एक्रोस्टिक रूप को चित्रित नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा है जो करता है, रोनाल्ड नॉक्स द्वारा रोमन कैथोलिक अनुवाद जो 1948 में किया गया था।

और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का अपना अनुवाद तैयार किया। और हिब्रू पाठ के अनुसार, उन्होंने विलाप को एक्रोस्टिक अंग्रेजी रूप में चित्रित किया। और इसलिए, अध्याय 1 में, वह अकेली रहती है।

वह अकेली रहती है, इसी से इसकी शुरुआत होती है। और श्लोक 2, यकीन मानिए वह रोती है। श्लोक 3 शुरू होता है, क्रूर पीड़ा।

पद्य 4, सिय्योन की सड़कों को उजाड़ दो। खैर, यह बहुत दिलचस्प है, और यह पाठक को एक्रोस्टिक रूप को प्रकट करता है, लेकिन यह कृत्रिम हो जाता है। और नॉक्स को इसे काम करने के लिए भावनाओं को आयात करना पड़ता है।

मैं यूजीन पीटरसन की एक किताब पढ़ रहा था, फाइव स्मूथ स्टोन्स फॉर पेस्टोरल वर्क। और वह हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में पाँच स्क्रॉल के संग्रह को देखता है, जिसमें हिब्रू बाइबिल, विलाप भी शामिल है। वह एक्रोस्टिक के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बात करता है।

उनका कहना है कि एक्रोस्टिक पीड़ा को गंभीरता से लेने की एक संरचना है। विलाप एक्रोस्टिक रूप का सम्मान करता है और उसे दोहराता है। यह कहानी को बार-बार और बार-बार और बार-बार, पाँच बार दोहराता है।

वह आगे कहते हैं कि एक्रोस्टिक पैटर्न ध्यान की मुद्रा बनाए रखता है। अकल्पनीय को आइटमबद्ध किया जाता है। और फिर वह यह भी कहते हैं कि एक्रोस्टिक दुःख को व्यवस्थित करता है, धैर्यपूर्वक कदम दर कदम आगे बढ़ता है, पीड़ा के प्रत्येक विवरण के महत्व पर जोर देता है।

दर्द को लेबल किया गया है, परिभाषित किया गया है, और वस्तुगत बनाया गया है। और यह बहुत ज़रूरी है। विलाप के लेखक ने सोचा कि इस एक्रोस्टिक फॉर्म का उपयोग करना ज़रूरी है।

और इसलिए, जहाँ हम हैं, वहाँ उस एक्रोस्टिक रूप में एक तीव्रता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। अब हम दुःख के मनोवैज्ञानिक चरणों की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ मामलों में विलाप में पहचाने जा सकते हैं। मनुष्य होने के नाते, हम एक निश्चित तरीके से धीरे-धीरे दुःख से निपटते हैं, और कुछ तत्व सामने आते हैं।

और इसके अलग-अलग चरण होते हैं। उदाहरण के लिए, दुख की शुरुआत सदमे से होती है। खबर बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है।

और अजीब बात यह है कि ऐसा तब भी हो सकता है जब यह अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो। अगर आप टेलीविजन पर एंटीक रोड शो देखते हैं और कोई व्यक्ति गंदा सा बर्तन लेकर आता है तो विशेषज्ञ कहते हैं, ओह, यह 12,000 डॉलर में नीलाम हो जाएगा। जवाब क्या होगा? बिलकुल नहीं! आप मजाक कर रहे हैं! आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

यह अविश्वसनीय है। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी ज़्यादा, यह तब होता है जब यह बहुत बुरी खबर होती है।

आप इसे समझ नहीं पाते। आपका दिमाग यह नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। और फिर इनकार की भावना पैदा हो जाती है।

और यही शुरूआती बिंदु है। और मुझे लगता है कि विलाप के लेखक इस समस्या से जूझ रहे थे कि यहूदा में पीछे छूट गए लोग। वे 587 की इस स्थिति को कैसे संभाल सकते थे? वे जो कुछ भी मूल्यवान समझते थे, वह कई तरह से खो गया था। और यह अविश्वसनीय था।

उनके दिमाग में यह बात नहीं आ पाई। और वे इससे कैसे निपट सकते थे? और विलाप के लेखक ने इससे निपटने का एक शानदार तरीका निकाला है, थोड़ा-थोड़ा करके, कदम-दर-कदम। लेकिन उसे इस सुन्न करने वाले सदमे और इस इनकार से परे निकलना होगा कि ऐसा हुआ है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह हुआ है और इसके लिए काम करना चाहिए। और फिर जो हुआ उसे याद करने और अपने मन में उसे फिर से जीने की ज़रूरत है। कोई कह सकता है, ओह, काश मैं इसे भूल पाता।

मैं इसे भूल नहीं सकता। खैर, आपको इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने का एक तरीका यह है कि इसे याद रखें, जो हुआ है उसे स्पष्ट करें और नुकसान की सीमा को पहचानें। और यह वही है जो विलाप करना चाहता है।

चलिए बैठ कर देखते हैं कि क्या हुआ। चलिए इस पर विचार करते हैं। लेकिन यह सिर्फ़ सोचना नहीं है।

भावनात्मक विस्फोट की जरूरत है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बहुत ज्यादा है।

और सिय्योन की शिकायत भरी प्रार्थनाएँ। ओह, यह बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा दुख झेला है।

यह उचित नहीं है। और विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से, भावनात्मक विस्फोट होते हैं। और वह प्रारंभिक शब्द, इचाह , वह एक भावनात्मक विस्फोट है, जो, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस मासूम विस्मयादिबोधक, कैसे द्वारा बहुत खराब तरीके से दर्शाया गया है।

यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि नुकसान क्या था और क्या हुआ है। किसी को उस पीड़ा में खुद को डुबोने और उसके बारे में सोचने और उसे व्यक्त करने की आवश्यकता है, यह व्यक्त करने के लिए कि उसने क्या खोया है, दर्द को व्यक्त करने के लिए। और विलाप पूरी तरह से यही कर रहा है।

और रूथ फेल्डमैन नामक एक कवि की एक अद्भुत छोटी कविता है जो इसे व्यक्त करती है। जब नुकसान का पानी बढ़ा, तो मैंने शब्दों का एक जहाज बनाया , हर शब्द के दो हिस्से लिए, और बाढ़ पर सवार हो गया। क्या यह सुंदर नहीं है? जब नुकसान का पानी बढ़ा, तो मैंने शब्दों का एक जहाज बनाया , हर शब्द के दो हिस्से लिए, और बाढ़ पर सवार हो गया।

जो कुछ हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति, यह अभिव्यक्ति, कहानी बताना। कहानी को बार-बार बताने की ज़रूरत है। और फिर, जो कुछ हुआ है, उसका मूल्यांकन करने और, यदि संभव हो तो, उसमें अर्थ खोजने और उसका अर्थ समझने की भी ज़रूरत है।

और यह विलाप के लिए बहुत ही वैध है। यह अर्थ खोजना चाहता है, और यह किसी भी काल्पनिक अर्थ के बजाय वास्तविक अर्थ खोजना चाहता है। और यह ऐसा करने की कोशिश करने में बहुत सावधान है, अगर कोई कर सकता है तो इस पीड़ा में अर्थ का मूल्यांकन और खोज करने के लिए।

लेकिन अर्थ खोजने के लिए, हमें पुरानी अपेक्षाओं को अलविदा कहना होगा जो अब लागू नहीं होती हैं क्योंकि संकट आ चुका है, पुरानी धारणाएँ, पुरानी मान्यताएँ जो अब मान्य नहीं हैं। और हमें उनकी जगह नई अपेक्षाएँ ढूँढ़ने की ज़रूरत है जो मान्य हैं। और सबसे बढ़कर, यही वह है जो विलाप करना चाहता है, लोगों को उनके दुख से गुज़रने के लिए ले जाना और उन नुकसानों का मूल्यांकन करते हुए कई चीज़ों को अलविदा कहना।

लेकिन, दूसरे तरीकों से, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और इस दुख से परे एक भविष्य है, जो अविश्वसनीय लग सकता है। और एक को आना चाहिए... दो चीजें हैं जिनके लिए एक को आना चाहिए। आदर्श रूप से, एक व्यक्ति समापन पर आना चाहता है।

और समापन के बारे में गलत धारणाएँ हैं जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ कोई सोचता है कि यह कभी हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ समापन की एक परिभाषा दी गई है, जिसे शोक के संदर्भ में कहा जाता है।

यह उस व्यक्ति को भूलना नहीं है जिसे हमने खो दिया है, बल्कि उस रिश्ते को अपने अंदर कहीं ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ वह सहज हो ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हम यहीं हैं। यह हमारे दिमाग का जुनूनी काम नहीं है, हमेशा हमारे दिमाग में ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है, बल्कि उस व्यक्ति को भूलना नहीं है जिसे हमने खो दिया है, बल्कि उस रिश्ते को अपने अंदर कहीं ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ वह सहज हो।

हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, यह बुरा है, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा होने से पहले, अक्सर... मुझे लगता है कि आमतौर पर एक मोड़ की जरूरत होती है।

और अगर आप अपने दुख से जूझ रहे लोगों की आत्मकथाएँ और आत्मकथाएँ पढ़ते हैं, तो यह उस बिंदु पर आता है। शोक पर सीएस लुईस की बेहतरीन किताब एक ऐसे मोड़ पर समाप्त होती है जहाँ वह अभी भी अपनी प्यारी पत्नी जॉय को कैंसर से खोने के कारण बहुत दुखी है, और वह लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरी रात अभी भी उसके चारों ओर है, लेकिन वह क्षितिज पर रोशनी की एक छोटी सी किरण देख सकता है जैसे कि भोर आने वाली है और एक नया दिन आने वाला है।

और इस मोड़ को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि दर्द पहले की तरह ही बुरा महसूस होता है, लेकिन एक अधिक सकारात्मक भविष्य की कल्पना की जा सकती है। और इसलिए बदलाव की दिशा में एक संकल्प है। दर्द पहले की तरह ही बुरा महसूस होता है, लेकिन एक अधिक सकारात्मक भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

और इसलिए बदलाव की दिशा में एक संकल्प है। और यह अध्याय 5 में हमारे द्वारा पहुँचे गए बिंदु को बहुत हद तक सारांशित करता है। विलाप में कोई समापन नहीं है। अभी भी पीड़ा है।

वहाँ बहुत दुःख है। और अभी भी बहुत दर्द है, मानसिक, आध्यात्मिक दर्द जो विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि वे भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और वे भगवान से इस उम्मीद के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रार्थना कुछ करेगी, यही वह मोड़ है जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

दुःख अभी भी बहुत है, लेकिन अध्याय 1, 2 और 4 में अतीत को केवल ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में देखने के बजाय भविष्य की ओर देखने की बात है। और इसलिए हम यहाँ हैं। ऐसे चरण हैं जो सुन्न कर देने वाले सदमे को दर्शाते हैं, मुझे लगता है कि यह केवल विलाप में ही निहित है।

यह वह आवश्यकता है जिसके कारण विलापगीत को इस गतिरोध को तोड़ने के लिए लिखा जाना चाहिए जो इतना अस्वीकार्य है और जिसके आगे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यह अध्याय 4 और श्लोक 12 में एक बिंदु पर व्यक्त किया गया है। पृथ्वी के राजाओं ने विश्वास नहीं किया, न ही दुनिया के किसी भी निवासी ने, कि शत्रु या दुश्मन यरूशलेम के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं।

यह बात पीड़ित यहूदियों के मन में नहीं बल्कि पृथ्वी के राजाओं और दुनिया के हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से कही गई है। हर कोई हैरान था। वे इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।

और यह उस सुन्न सदमे का एक प्रकार का आवर्धन है जिसे यहूदी लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि विलाप के लेखक को इससे निपटना पड़ा था। और मेरे पास इस सुन्न सदमे के दो उदाहरण हैं जो मैंने शोक आत्मकथाओं में पढ़े हैं। एक, अपने अजन्मे बच्चे, गर्भपात हुए बच्चे, अपने पहले बच्चे को खोने के बाद एक माँ।

वह कहती है कि मैं एक औरत का खाली छेद थी। मैंने न तो चिल्लाया, न रोया और न ही कुछ किया। मैं बर्फ के एक टुकड़े की तरह जम गई थी।

उस बच्चे को खोने से मेरा दिल टूट गया। और अब हम वहीं हैं। वह सुन्न करने वाला सदमा।

मैं बर्फ के टुकड़े की तरह जम गया था। पिछली बार, मैं 2001 में न्यूयॉर्क की इमारतों के गिरने और विनाश की तुलना कर रहा था। एक व्यक्ति जिसने इसके बारे में लिखा था, वह वास्तव में एक शोक परामर्शदाता था।

और वह उस स्थिति में बहुत ज़्यादा शामिल थी। उसने इस बारे में एक किताब लिखी और कहा कि मेरे आस-पास के सभी लोग मेरे जैसे ही सुन्न दिख रहे थे। हम सभी पीले और ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे, जैसे कि हम अपनी आँखों को मेरे दाईं ओर केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, मैं आखिरी बची हुई ट्रेड सेंटर इमारतों में से एक को जली हुई और काली देखकर चौंक गया।

सड़क के स्तर पर एक गंदी सीमा वाली किताबों की दुकान थी। काली हो चुकी खिड़कियों से गंदे पोस्टर मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। और हम वहाँ थे, पीले और ज़ॉम्बी जैसे।

और इसलिए, जब विलाप की पुस्तक शुरू होती है, तो कल्पना करें कि यह एक ऐसी मण्डली से बात की जा रही है जो पीली और ज़ॉम्बी जैसी है, जो अपनी आँखों को उस पर केंद्रित नहीं कर पा रही है जो घटित हुई है। और यह अनुभव है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए।

और अगली बार, हम अध्याय एक के पहले भाग, अध्याय एक, श्लोक एक से ग्यारह तक पर विचार करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप उन श्लोकों को ध्यान से और ध्यान से पढ़ें। और जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, अगली बार उनके बारे में जो मैं कहूँगा उसे समझना उतना ही आसान होगा।

धन्यवाद।

यह डॉ. लेस्ली एलन विलापगीत की पुस्तक पर अपनी शिक्षा देते हुए हैं। यह सत्र 2 है, विलापगीत का परिचय, भाग 2।