**डॉ. अल फ़ुहर, एक्लेसिएस्टेस, सत्र 6**

© 2024 अल फ़ुहर और टेड हिल्डेब्रांट

कैमरे पर यह हमेशा पेचीदा होता है। ठीक है। एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक की अक्सर नकारात्मक प्रतिष्ठा के बावजूद , जीवन का आनंद पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य है।

वास्तव में, जीवन का आनंद वास्तव में ईश्वर के भय के साथ-साथ उन मुद्दों के निष्कर्ष के रूप में पेश किया जाता है जिनसे कोहेलेट निपटते हैं, जिसे हम अगले व्याख्यान में तलाशेंगे। मैं जीवन के आनंद और ईश्वर के भय को एक प्रकार के दो-तरफा ज्ञान सिक्के के रूप में वर्णित करना पसंद करता हूँ। कोहेलेट इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उन दिनों का आनंद उठाएगा जो भगवान ने उसे इस भारी दुनिया में उपहार में दिए हैं, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके लिए कल की गारंटी होगी या नहीं, और मृत्यु अनिवार्य रूप से है उसके भविष्य में.

और इसलिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति उन दिनों का आनंद उठाएगा जो भगवान ने उसे दिए हैं। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य भी परमेश्वर के भय में संयम में रहेगा, यह जानकर कि वह अपने कामों का उत्तर देगा। तो, अब हम जीवन के आनंद के इसी उद्देश्य की ओर मुड़ते हैं।

हम एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में इसकी प्रमुखता और एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में इसके कार्य का पता लगाना चाहते हैं। जीवन का आनंद पुस्तक में सात परहेजों के भीतर सात बार पेश किया गया है। ये खंड पूरी किताब में बिखरे हुए हैं, अध्याय 2 से शुरू होकर अध्याय 11 में समाप्त होते हैं, इसलिए उन्हें एक्लेसिएस्टेस की किताब के सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं किया गया है।

हम पूरी किताब में उनकी निरंतरता देखते हैं। हम वास्तव में उस अर्थ में भी वृद्धि देखते हैं जिसमें इन आनंद परहेजों की सराहना की जाती है और यहां तक कि उन लोगों को भी आदेश दिया जाता है कि कोहेलेट इकट्ठे हुए हैं जिन्हें वह उपदेश दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। और इसलिए, जीवन का आनंद एक विषय, एक मूल भाव है, जिसे एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में, मेरे लिए, यह काफी शर्म की बात है कि कई लोग पुस्तक के प्रति बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जबकि उनके साथ-साथ चलने वाली शिक्षा में जीवन के आनंद के इन परहेजों को अनदेखा करते हैं। कुछ लोग वास्तव में इन्हें रियायती बयान होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कोहेलेट यहां किसी प्रकार की इच्छाधारी सोच का प्रयोग कर रहे हैं।

मैं आपको सुझाव दूंगा कि जीवन का आनंद एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक के संदेश का अभिन्न अंग है। अब, यह दिलचस्प है कि इनमें से हर एक जीवन का आनंद लेने के लिए कोहेलेट के संदर्भ में पाया जाता है जो अभी भी जीवन की भारीपन के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन कर रहा है। और इसलिए, ऐसा नहीं है कि जीवन का आनंद लेने वाले ये परहेज अंतरिक्ष के किसी हिस्से में ही मौजूद हैं जहां कोहेलेट पहले जीवन की समस्याओं से निपटते हैं और फिर वह जीवन के आनंद में एक प्रकार का समाधान प्रदान करते हैं।

ये आनंददायक जीवन परहेज़ वास्तव में भारीपन की भाषा में अंतर्निहित हैं जो पुस्तक में व्याप्त है। उदाहरण के लिए, जीवन का आनंद लेने के पहले अध्याय में, जिसे हम अध्याय 2 में उजागर करते हैं, हम पाते हैं कि जीवन का आनंद परिश्रम की कठिनता के विरुद्ध और शायद उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए, हम अध्याय 2 और श्लोक 21 में यह कथन पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना काम, अपना अमल , एक शब्द जो हमने पहले देखा है, बुद्धि, ज्ञान और कौशल के साथ कर सकता है, और फिर उसे इसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसका सब कुछ किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसने इसके लिए काम नहीं किया है।

यह भी बड़ा भारी और दुर्भाग्य है। तो, यह एक तरह से भारीपन का नकारात्मक निर्णय पहलू है। एक मनुष्य को उसके सारे परिश्रम, उसके परिश्रम और उत्सुकता से किए गए परिश्रम के लिए क्या मिलता है जिसके साथ वह सूर्य के नीचे परिश्रम करता है? उसके सारे दिन, उसके कार्य, पीड़ा और शोक हैं।

रात को भी उसका मन शांत नहीं होता। ये भी हेवेल है . तो निश्चित रूप से कोहेलेट यहां सकारात्मक बयान के लिए मंच तैयार नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन फिर हम परिश्रम की इस कठिनता का अनुसरण करते हुए पाते हैं जिसे कोहेलेट देखता है और यहाँ तक कि उस पर शोक भी मनाता है, हमें एक बयान मिलता है।

इंसान खाने-पीने और अपने काम में संतुष्टि पाने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता। यह भी मैं देखता हूं कि यह परमेश्वर के हाथ से है। क्योंकि उसके बिना कौन खा सकता, या आनन्द पा सकता? ऐसा नहीं है कि वह केवल एक रियायत जोड़ रहा है, ठीक है, अगर यह जीवन में पाया जाने वाला सर्वोत्तम है, तो मनुष्य किसी प्रकार के सुखवादी अनुभव का भी अनुसरण कर सकता है।

बल्कि वह कहते हैं कि जीवन का आनंद भगवान के हाथ से एक उपहार है। और इसलिए ऐसा लगता है कि जीवन का यह आनंद जीवन की भारीपन की यथार्थवादी समझ से जुड़ा हुआ है और फिर भी हम कोहेलेट को निराशावादी नहीं पाते हैं, हम कोहेलेट को यथार्थवादी पाते हैं जो हमारी गिरी हुई दुनिया की कठिनाइयों के भीतर भी आनंद लेने की क्षमता पाता है। हम यह भी पाते हैं कि समय की अभेद्यता पर चर्चा के बीच में, कोहेलेट कहते हैं कि आनंद एक ऐसी चीज़ है जिसे ईश्वर के उपहार के रूप में देखा जाना चाहिए।

अध्याय 3 और श्लोक 9 में, मनुष्य को क्या मिलता है या श्रमिक को क्या लाभ होता है, उसके सारे धन में, उसके सारे परिश्रम में क्या पाया जाता है ? मैंने उस हिब्रू शब्द का बोझ देखा है जिसे हम पिछले व्याख्यान में संक्षेप में देख रहे थे, इस प्रकार की सीमा थोपना। मैंने ईश्वर द्वारा मनुष्यों पर लगाए गए प्रतिबंध, बोझ और उससे जुड़ी सभी जटिलताओं को देखा है। इसका एक हिस्सा वास्तव में मनुष्य की अपनी नश्वरता की पहचान है और यह कि उसके परे भी कुछ अस्तित्व में हो सकता है।

यह निम्नलिखित पंक्तियों में सुझाया गया है। उसने हर चीज़ को उसके समय में सुंदर या उपयुक्त बनाया है। उन्होंने मनुष्यों के दिलों में भी अनंत काल स्थापित किया है, यह एक अस्पष्ट कथन है, लेकिन कम से कम यह उस वर्तमान से परे एक मान्यता का संकेत देता है जो मानव जाति ने उनके भीतर समाहित कर रखी है।

फिर भी वे नहीं कर सकते, मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि परमेश्वर ने आरंभ से अंत तक क्या किया है। फिर, नश्वर मनुष्य जो गिर गया है और अपनी बुद्धि में भी सीमित है, वह ईश्वर की, परमात्मा की पूर्ण गतिविधियों को समझने में सक्षम नहीं है। और इसलिए, इस सब के प्रकाश में, कोहेलेट कहते हैं, मुझे पता है कि मनुष्यों के लिए खुश रहने और जीवित रहते हुए अच्छा करने से बेहतर कुछ नहीं है, ताकि हर कोई खा सके और पी सके और अपने सभी अमल , अपने सभी परिश्रम में संतुष्टि पा सके। .

यह भगवान का उपहार है. इसलिए, परिश्रम की कठिनता को ध्यान में रखते हुए, समय की अभेद्यता को ध्यान में रखते हुए, कोहेलेट जीवन का आनंद लेने की सलाह देते हैं। और इससे भी आगे, भविष्य के बारे में अज्ञानता जीवन के आनंद के लिए एक संकेत प्रतीत होती है।

अध्याय 3 और श्लोक 19 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का भाग्य पशुओं के समान है। मृत्यु की अनिवार्यता पर पिछले व्याख्यान में हमने इसका पता लगाया। वही भाग्य उन दोनों का इंतजार कर रहा है।

जैसे एक मरता है, वैसे ही दूसरा भी मरता है। लेकिन कोहेलेट को निराशाजनक निराशा की स्थिति में नहीं छोड़ा गया है। बल्कि, बुद्धिमान व्यक्ति इसके आलोक में कहता है, इसके बावजूद, मैंने देखा कि एक आदमी के लिए अपने काम का आनंद लेने से बेहतर कुछ नहीं है क्योंकि यही उसका भाग्य है।

अब यह हिब्रू शब्द हेलेक है । हम बाद में इस पर थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। हिब्रू शब्द हेलेक को विभिन्न प्रकार से एक भाग या बहुत कुछ के रूप में समझा जा सकता है, या मैं वास्तव में बहुत अधिक अर्थ वाले अनुवाद को पसंद करूंगा।

दूसरे शब्दों में, हेलेक एक ऐसी चीज़ है जिसे ईश्वर मनुष्य को उपहार देता है, आनंद पाने की क्षमता, कुछ ऐसा जो वास्तव में कुछ अर्थों में निर्णय के बीच अनुग्रह का एक पहलू है। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 3 के बारे में सोचते हैं, तो पतन और अभिशाप के साथ चीजें बहुत निराशाजनक लगती हैं और फिर भी भगवान ने मनुष्य को पतित दुनिया के भीतर भी आनंद खोजने और उपलब्धि खोजने के अवसर प्रदान करना जारी रखा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझेगा और इन अवसरों को ढूंढेगा और उनका लाभ उठाएगा।

तो ऐसा लगता है कि कोहेलेट इस मान्यता के बीच भी आनंद की उस तरह की भावना की सराहना कर रहे हैं कि मनुष्य अपना भविष्य नहीं जानता है और मृत्यु अनिवार्य रूप से उसके भविष्य में है। दूसरे शब्दों में, वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं जानता कि यह कब घटित होगा। हम एक्लेसिएस्टेस के अध्याय 5 में भारीपन का एक और पहलू भी खोजते और देखते हैं, वह है लाभ की हानि।

दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य कुछ बनाता है, जब उसके पास कुछ होता है, कुछ हासिल करता है, और जीवन की भारीपन के कारण, ये चीजें बंद हो जाती हैं या नहीं होती हैं और वह उन्हें खो देता है। अध्याय 5 और श्लोक 16 में यह भी एक घोर बुराई है। तो, भारीपन के इस पहलू पर एक प्रकार का नकारात्मक निर्णय लिया गया।

मनुष्य जैसा आता है, वैसा ही जाता है, और वायु के लिये परिश्रम करके उसे क्या लाभ होता है? अपने पूरे दिन वह घोर निराशा, कष्ट और क्रोध के साथ अंधकार में भोजन करता है। तब मुझे एहसास हुआ कि आदमी के लिए खाना-पीना अच्छा और उचित है। अध्याय 6 और श्लोक 12 में याद रखें, कोहेल एट ने जो अच्छा है उसे खोजने की खोज को फिर से समायोजित किया है।

वह हमें इन परहेजों में बता रहा है, यही वह है जो मैंने अच्छा पाया है। मनुष्य के लिए अच्छा और उचित है कि वह खाए-पीए और अपने परिश्रमी परिश्रम में संतुष्टि पाए। कुछ दिनों के दौरान सूर्य के नीचे, जीवन के ऊंचे दिन जो भगवान ने उसे दिए हैं, क्योंकि यही उसका भाग है।

कुछ लोग इसे एक नकारात्मक चीज़ के रूप में देख सकते हैं। अन्य लोग जीवन के आनंद को वास्तव में काफी सकारात्मक चीज़ के रूप में देख सकते हैं। एक आबंटन, अनुग्रह का एक उपहार जो ईश्वर पतित, भारी दुनिया के बीच में देता है।

इसके अलावा, जब ईश्वर किसी मनुष्य को धन और संपत्ति देता है और उसे उनका आनंद लेने, अपना हिस्सा या आवंटन स्वीकार करने और अपने काम में खुश रहने में सक्षम बनाता है, तो यह ईश्वर का उपहार है। वह शायद ही कभी अपने जीवन के दिनों, इन गुज़रते दिनों पर विचार करता है, क्योंकि ईश्वर उसे हृदय की ख़ुशी से व्यस्त रखता है। इसलिए लाभ, विभिन्न साधनों की हानि और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में भी, भगवान ने फिर भी मनुष्य को आनंद या जीवन का आनंद लेने की क्षमता का उपहार दिया है।

अध्याय 8 और श्लोक 15 में, हम पाते हैं कि दुनिया में होने वाले अन्याय के खिलाफ भी जीवन का आनंद लेने की सराहना की जाती है। याद रखें, और हम इसे पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, कोहेलेट बहुत उलझन में है। वह वास्तव में इस तथ्य से बहुत परेशान है कि कभी-कभी वह देखता है कि धर्मी लोगों को वह मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं और दुष्टों को वह मिल रहा है जिसके योग्य लोग हैं।

और इसलिए, श्लोक 14 में वह कहता है, मैंने इस संसार में, इस पृथ्वी पर कुछ और भी अद्भुत चीज़ देखी है। धर्मी मनुष्यों को वही मिलता है जिसके योग्य दुष्ट लोग हैं, दुष्टों को वह मिलता है जिसके योग्य धर्मी लोग हैं। मैं कहता हूं कि ये भी हेवेल है .

इसलिए, मैं जीवन के आनंद की सराहना करता हूं। फिर, कुछ लोग इसे एक प्रकार की रियायत के रूप में देख सकते हैं। खैर, अगर ऐसा ही होने वाला है, तो कम से कम हमें बाहर जाकर ऐसा-ऐसा करना चाहिए।

लेकिन कोहेलेट जरूरी नहीं कि किसी प्रकार के सुखवादी आनंद से निपट रहे हों। वह यह नहीं कह रहा है, ठीक है, अगर भगवान हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करने जा रहा है, तो हम भी बाहर जा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए इस तरह के मामले में काम कर सकते हैं, शायद आनंद की आखिरी छोटी बूंद जो हम जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि, वह देखता है कि इतने गुस्से के बीच में भी और इतने भारीपन के बीच भी , भगवान ने मनुष्य को आनंद लेने की क्षमता प्रदान की है।

और इसलिए केवल एक मूर्ख ही उस अवसर की उपेक्षा करेगा। बल्कि, एक बुद्धिमान व्यक्ति इसे अपना लेगा। इसलिए, मैं जीवन के आनंद की सराहना करता हूं क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने-पीने और आनंदित रहने से बेहतर कुछ नहीं है।

तब उसके सभी कार्यों में आनंद उसका साथ देगा, वह परिश्रम, वह अमल जो हमने पहले देखा है, उसके जीवन के सभी दिन जो भगवान ने उसे सूर्य के नीचे दिए हैं, चाहे वे कितने भी कम दिन हों और वे दिन कितने ही अनिश्चित क्यों न हों होना। यह वर्तमान में संभावनाओं का एक प्रकार का ज्ञान है। दूसरे शब्दों में, कोहेलेट जीवन का आनंद लेने और अवसरों का लाभ उठाने की सराहना करता है, आप जानते हैं, वास्तव में ईश्वर हमें यहीं और अभी का उपहार देता है।

अब कुछ बहुत दिलचस्प बात यह है कि उल्लास के संदर्भ के साथ -साथ ये जीवन का आनंद लेने से बचते हैं, हम यह भी पाते हैं कि जीवन का आनंद लेने से बचना केवल एक समान मामले में नहीं बताया गया है, बल्कि वे वास्तव में एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रारंभ में, जीवन का आनंद लेने से बचना अवलोकनात्मक प्रतीत होता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कोहेलेट अपने सामने मौजूद सबूतों पर विचार कर रहा हो, और वह कहता है, मैं देखता हूं कि इन सभी समस्याओं के बीच, भगवान अभी भी मनुष्य को आनंद या जीवन का आनंद लेने की क्षमता देता है, और यह एक अच्छी बात है।

लेकिन जब वह उस पर विचार करना और उसकी तलाश करना जारी रखता है जो अच्छा है, भले ही बुद्धि अंततः हेबेल की दुविधा का समाधान लाने में असमर्थ हो, फिर भी यह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छी चीजें प्रदान करती है। वह खोजता है कि यह वास्तव में जीवन का आनंद है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जो उसे सुनेंगे। और इसलिए हम संपूर्ण परहेजों में वृद्धि पाते हैं।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि हम इसे अध्याय 2 में शुरू करते हैं, इन परहेजों में से पहले एक में, हम अध्याय 2 और श्लोक 24 में केवल यह कथन पाते हैं, एक आदमी खाने और पीने और अपने काम में संतुष्टि पाने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा, मुझे पता है कि मनुष्यों के लिए खुश रहने और जीवित रहते हुए अच्छा करने से बेहतर कुछ भी नहीं है, अध्याय 3 और श्लोक 12 में। बाद में अध्याय 3 और श्लोक 22 में, कोहेलेट कहते हैं, इसलिए मैंने फिर से अवलोकन किया, मैंने देखा कि एक आदमी के लिए अपने काम का आनंद लेने से बेहतर कुछ नहीं है क्योंकि यही उसका हिस्सा है, उसका अधिकार है , उसका आवंटन है।

लेकिन फिर बाद में हम अध्याय 5 और श्लोक 18 में कुछ हलचल देखते हैं। तब मुझे एहसास होता है कि एक आदमी के लिए खाना-पीना और जीवन के कुछ दिनों के दौरान सूर्य के नीचे अपने कठिन परिश्रम में संतुष्टि पाना अच्छा और उचित है। जो भगवान ने उसे दिया है. यह उसका आवंटन है.

जैसे-जैसे हम अध्याय 8 में आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर हम वास्तव में वृद्धि को होते हुए देखते हैं, कोहेलेट अब जीवन के आनंद की सराहना करते हैं, अध्याय 8 का श्लोक 15, इसलिए मैं जीवन के आनंद की सराहना करता हूं। लेकिन जहां चीजें अंततः अनिवार्य आज्ञा बन जाती हैं, वे अध्याय 9 और अध्याय 11 में हैं। फिर से, पूरी किताब में आंदोलन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

अध्याय 9 में, मृत्यु की अनिवार्यता और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि मानव जाति अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जान सकती है, इस तथ्य पर कि ईश्वर ने उसे अपने ऊपर ले रखा है, कोहेलेट को एहसास हुआ कि मनुष्य को जो करने का आदेश दिया गया है वह है जाना और आनंद लेना। ज़िंदगी। तो अध्याय 9 और श्लोक 7, हम हिब्रू पाठ में अनिवार्यता पाते हैं। जाओ, अपना भोजन आनन्द से खाओ , और अपना दाखमधु आनन्द से पीओ, क्योंकि अब जो कुछ तुम करते हो, परमेश्वर उस पर प्रसन्न होता है।

पुनः, वर्तमान का एक प्रकार का ज्ञान धर्मशास्त्र। सदैव श्वेत वस्त्र धारण करो और सदैव अपने सिर पर तेल लगाओ। अपनी पत्नी के साथ, जिससे आप प्यार करते हैं, जीवन का आनंद लें, इस भारी जीवन के सभी दिन , यह क्षणभंगुर जीवन जो भगवान ने आपको सूर्य के नीचे दिया है, अपने सभी भारी दिनों का आनंद लें।

क्योंकि यही तुम्हारा भाग, तुम्हारा हेल्क , जीवन में तुम्हारा भाग, और तुम्हारे अमल में , तुम्हारा कठिन परिश्रम है। सूरज के नीचे, जो कुछ भी तुम्हें करने को मिले, उसे अपनी पूरी शक्ति से करो। क्योंकि कब्र में, अर्थात् अधोलोक में, जहां तुम जा रहे हो, वहां न तो काम है, न योजना है, न ज्ञान है, न बुद्धि है।

और फिर अध्याय 11 में, हम स्पष्ट रूप से इस वृद्धि को किसी न किसी रूप में निष्कर्ष पर पहुंचते हुए पाते हैं। अध्याय 11 और श्लोक 9 में कहा गया है, हे जवानो, जब तुम जवान हो, तब प्रसन्न रहो , और जवानी के दिनों में तुम्हारा मन तुम्हें आनन्द दे। अपने तरीकों का पालन करो, या अपने दिल के तरीकों का पालन करो, और जो कुछ भी तुम्हारी आंखें देखती हैं, लेकिन यह जान लो कि इन सभी चीजों के लिए, भगवान तुम्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे।

तो, वहां हमें वह दोतरफा ज्ञान सिक्का मिलता है। युवा के लिए, जीवन का आनंद लें। हर अवसर को समझें.

वर्तमान में जिएं, लेकिन हर समय संयम में जिएं , यह पहचानते हुए कि आपने जो कर्म किए हैं, उनके लिए आप जवाब देंगे। हर अवसर का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए, और जीवन को भगवान के उपहार के रूप में कैसे सकारात्मक रूप से देखा जाए, इस पर एक अद्भुत ज्ञान प्रतिमान, यहां तक कि उस अभिशाप के बीच में भी जिसके तहत हम सभी पतित दुनिया में गिरे हुए प्राणियों के रूप में रहते हैं। और फिर कोहेलेट ईश्वर को याद करने और खुद को उस दिन के लिए तैयार करने पर जोर देते रहते हैं जब आप अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाब देंगे।

तो, जीवन का आनंद, एक्लेसिएस्टेस की पूरी किताब में सात परहेजों में सात बार पाया जाता है। संरचनात्मक रूप से कहें तो, ये शब्द रिफ्रेन्स में पाए जाते हैं, जिन्हें केवल पुस्तक में किसी प्रकार के बाद के जोड़ के रूप में, या कोहेलेट के किसी सहायक तत्व के रूप में शायद कुछ रियायती तरीके से संरेखण में फिट होने के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे प्रतीत होते हैं पुस्तक के मूल संदेश में अभिन्न और एकीकृत रहें। अब इन आनंदमय जीवन के कुछ लक्षणों का पता लगाने के लिए थोड़ा सा समय लें, स्पष्ट वृद्धि से परे जिसे हमने उस तरह के भारीपन के संदर्भ में देखा है जिसमें हम पाते हैं कि जीवन का आनंद भीतर पाया जाता है, कुछ वाक्यांश आपको जीवन का आनंद लेने के लिए स्टॉक वाक्यांश या शब्द मिलते हैं, उनमें से एक निश्चित रूप से आनंद है।

सिम्चा यहाँ का हिब्रू शब्द है। अब यह काफी सामान्य शब्द है. यह पूरे पुराने नियम में लगभग 275 बार पाया गया है।

सिम्चा एक ऐसा शब्द है जो पुराने नियम के त्योहार ग्रंथों के संबंध में पाया जाता है। इसलिए, जब पुराने नियम के संतों ने प्राचीन इज़राइल में कानून के तहत त्योहार मनाए होंगे, तो आपने पाया होगा कि इन उत्सवों के साथ खुशी भी आई होगी। सिम्चा प्राचीन इज़राइल के त्योहारों में पैकेज का एक हिस्सा था।

आप यह भी पाते हैं कि भजनों में, स्तुति स्तोत्रों में जहां भगवान की स्तुति की जाती है या जहां भगवान का जश्न मनाया जाता है, या शायद जहां स्तुति के स्तोत्रों में राजा का जश्न मनाया जाता है, आपको सिम्चा शब्द अक्सर उस खुशी को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो थैंक्सगिविंग में भगवान की स्तुति या भगवान की स्तुति के साथ जो जुड़ा हुआ है वह इज़राइल की दुनिया में या प्राचीन इज़राइल के जीवन में भगवान क्या कर रहा है। आप पाएंगे कि भविष्यवक्ता, जब वे मुक्ति और पुनर्स्थापना की भाषा बोलते हैं, तो वे कभी-कभी सिम्चा शब्द का उपयोग उन चीजों को संदर्भित करने के लिए करेंगे जो इज़राइल के लिए भगवान की पुनर्स्थापना गतिविधि के साथ हुई होंगी। इसलिए, न्याय के बीच में, निर्वासन की सभी परेशानियों के बीच में और उन सभी अनुभवों के बीच में जो इसराइल को भुगतना पड़ा, जिसकी भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की, भगवान राष्ट्रों के अधर्म के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और मैं सोच रहा हूं विशेष रूप से इज़राइल और यहूदा के विभाजित साम्राज्य काल में, आप पाएंगे कि जब भविष्यवक्ता पुनर्स्थापना की बात करते हैं, तो वे इसे उत्सव के समय, उत्सव की खुशी के समय के साथ जोड़ते हैं, सिम्चा।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप यह भी पाएंगे कि यह शब्द, कुछ संदर्भों में, सिर्फ आनंद के विचार को दर्शाता है। तो, यह केवल एक पवित्र प्रकार का धार्मिक उत्सव या किसी प्रकार का पवित्र आनंद नहीं है जिसे हम इस शब्द के संबंध में पाते हैं। दरअसल, नीतिवचन की किताब के अध्याय 5 में, एक्लेसिएस्टेस की किताब में किसी की पत्नी के बारे में एन्जॉय लाइफ का बयान यहां दिया गया है, आपको यह बयान मिलता है, आपका फव्वारा धन्य हो सकता है कि आप पत्नी के साथ, सिम्चा, आनन्दित हो सकें आपकी जवानी का.

और इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपकी युवावस्था की पत्नी के साथ जश्न मनाने में कोई धार्मिक घटक है। आप इस शब्द की क्षमता देखते हैं, एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक के कई शब्दों की तरह, विभिन्न अर्थों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, कई बार एक साथ पैक किए गए। मैं आपको सुझाव दूंगा कि जीवन का आनंद लेने के संदर्भ में, यह आनंद के प्रति किसी प्रकार की धार्मिक श्रद्धा नहीं है, जैसा कि हम इसे उस स्तोत्र में पा सकते हैं जो फोकस में है, न ही यह एक प्रकार का सुखवादी आनंद है- यह खोजते हुए कि हम आनंदमय जीवन के मूल में परहेज़ पाते हैं, बल्कि वे सरल सुख हैं जो भगवान ने मनुष्य को उपहार में दिए हैं।

इसी में से मनुष्य को सिम्चा, आनंद को खोजना और अनुभव करना चाहिए। एक सेकंड के लिए इस पर विचार करें. आज आप स्वयं को जहाँ भी पाएँ, क्या आपने उस आनंद का एक अंश , एक अंश, एक अंश का अनुभव किया है जो ईश्वर ने आज आपको उपहार में दिया है? मैं निश्चित रूप से आशा करूंगा कि हमने अपने जीवन में इस प्रकार की कृपाओं का अनुभव किया है जो ईश्वर हमें प्रदान करता है।

अब, निश्चित रूप से, मैं ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जो मानवता की पीड़ाओं से बेखबर है, और यहां 21वीं सदी में भी, हम पाते हैं कि दुनिया में बहुत पीड़ा है। यदि कोहेलेट आज जीवित होते, तो मैं उन्हें अध्याय 4 लिखते हुए वैसे ही देख सकता था जैसे उन्होंने लिखा था। हमने पिछले व्याख्यान में अध्याय 4 और श्लोक 1 से 3 तक पढ़ा था कि कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, और हम आज शरणार्थियों के बारे में सोचते हैं, हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो गरीबी के बीच में पीड़ित हैं, हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके पास है शारीरिक बीमारी, और निश्चित रूप से कभी-कभी जीवन में उन अनुभवों से खुशी को देखना कठिन होता है, और फिर भी जब आप अभिशाप के बारे में सोचते हैं और पाप के दुनिया में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, तो कोई सोच सकता है कि फिर कभी खोजने की क्षमता नहीं होगी खुशी, और फिर भी एक विषम दुनिया में रहने के वर्तमान अनुभव में , भगवान फिर भी हमें इस प्रकार के अनुग्रह प्रदान करते हैं।

यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं अभी बाहर गया और शानदार दोपहर का खाना खाया, उबली हुई सब्जियों के साथ एक बढ़िया सैंडविच। काश मैंने कोई मिठाई खाई होती, तो शायद वह कुछ अतिरिक्त सिम्चा भी होती, लेकिन मैंने बहुत ही पौष्टिक भोजन खाया, और आप जानते हैं, मुझे उसे नियमित रूप से खाने का अवसर मिला है। न्याय के बीच में यह ईश्वर की कृपा है।

क्या मुझे दोस्तों के साथ समय का आनंद लेने का अवसर मिलता है? क्या मुझे पहाड़ों, नदियों या महासागरों में ईश्वर की रचना का आनंद लेने का अवसर मिला है? मैं खुशी पाने के कई अवसरों का अनुभव करने में सक्षम हूं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि कोहेलेट इसे एक अच्छी चीज़ के रूप में देखता है, और वह ज्ञान को उन चीज़ों को खोजने और भगवान द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अवसर और क्षमता प्रदान करने के रूप में देखता है। हम निश्चित रूप से इसे ईश्वर की सेवा करने के ईसाई अनुभव में संदर्भित कर सकते हैं, और मैं निश्चित रूप से इसे खारिज नहीं करूंगा, लेकिन याद रखें कि ज्ञान साहित्य में, ईश्वरीय होने के लिए हर चीज का धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारे लिए प्रावधान करता है वर्तमान में अनुभव, यहां तक कि वे चीजें जिन्हें हम इस दुनिया में धर्मनिरपेक्ष या आदर्श अनुभव कह सकते हैं, आनंद पाने के लिए और भगवान की कृपा की एक झलक देखने के लिए जो वह अपने लोगों को प्रदान करता है, यहां तक कि पतित दुनिया के बीच में भी।

कोहेलेट हमें बताते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों को ढूंढ लेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति उन अवसरों को खारिज नहीं करेगा। किसी भी मामले में, सिम्चा, एन्जॉय लाइफ रिफ्रेन्स में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इनमें से कुछ परहेजों में हम देखते हैं कि उन्हें वाक्यांश के साथ पेश किया गया है, इससे बेहतर कुछ नहीं है।

ईन तोव, यह विचार कि अच्छाई पाई जा सकती है, और निश्चित रूप से, अगर हम कोहेलेट की खोज का हिस्सा अच्छाई की खोज को समझते हैं, तो भारी दुनिया में अच्छाई खोजने में कौन सा ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो सकता है , हमें होना चाहिए इन परहेजों पर ध्यान दें जब इन्हें बयानों द्वारा पेश किया जाता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, और मैं फिर से अध्याय दो में खुद को दोहराने जा रहा हूं, खाने-पीने और काम में संतुष्टि पाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि पुरुषों के लिए खुश रहने और जीवित रहते हुए अच्छा करने से बेहतर कुछ नहीं है।

मैंने देखा कि एक आदमी के लिए अपने काम का आनंद लेने से बेहतर कुछ नहीं है। और इसलिए, ऐन टोव, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत कुछ अच्छा पाया जा सकता है।

प्रत्येक खंडन अतिरिक्त रूप से यह सुझाव देता है कि श्रम का, श्रम का यह विचार वर्तमान अनुभव का एक हिस्सा है। अब, उत्पत्ति अध्याय तीन पर विचार करना महत्वपूर्ण है और पतझड़ में क्या होता है। क्या ईश्वर कर्म को दण्ड के रूप में बनाता है, या यों कहें कि कर्म में भारीपन है? मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आदम को काम करने की क्षमता और यहां तक कि उस काम में आनंद पाने की क्षमता के साथ बनाया था।

लेकिन वह काम गिरने से निराश है. और इसलिए आज आप किसानों को जमीन पर खेती करते हुए देखते हैं और वे जमीन पर खेती करते हैं और जो फसल कटने के लिए आती है उसमें उन्हें संतुष्टि मिलती है। लेकिन क्या होता है जब बाढ़ आती है और उनके परिश्रम का फल बर्बाद कर देती है? या तब क्या होता है जब सूखा पड़ता है और उनका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है? हम उस प्राचीन संदर्भ के बारे में सोच रहे हैं जब आपके पास विभिन्न कीटनाशक और कीटनाशक थे और आपके पास उर्वरक और सिंचाई प्रणालियाँ नहीं थीं जो आधुनिक दुनिया में हमारे पास हैं।

इस बारे में सोचें कि पूर्वजों ने क्या किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी और खेत की जुताई की होगी। उन्होंने अपने बैलों से मेहनत करवाई होगी, लेकिन वे भी निश्चित रूप से उस काम का हिस्सा थे।

और उन्होंने सूर्य के नीचे परिश्रम किया होगा और फिर भी क्या होता है? क्या उन्हें हमेशा अपने परिश्रम का फल पूरा होता हुआ मिला? कभी-कभी उन्हें अजीब चीजें घटित होती दिखतीं । टिड्डियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़। और इसलिए हम पाते हैं कि स्वयं परिश्रम और श्रम, अमल , एक तटस्थ शब्द है।

यह एक तटस्थ शब्द है जो एक्लेसिएस्टेस में पाया जाता है, लेकिन जब इसे जीवन की समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है तो हम पाते हैं कि अक्सर मेहनत व्यर्थ होती है। मैं कॉलेज के छात्रों को पढ़ाता हूँ और मुझे अक्सर कॉलेज के छात्रों से ईमेल मिलते हैं जिनमें कहा जाता है, यह या वह हुआ है, क्या मैं यह पेपर बाद में जमा कर सकता हूँ? यह जीवन की व्यस्तता के कारण है कि कभी-कभी ये चीजें घटित होती हैं। अब कभी-कभी यह छात्रों द्वारा असाइनमेंट टालने में की गई लापरवाही है जिसे उन्हें पहले ही करना चाहिए था।

लेकिन कभी-कभी जीवन में वैध चीजें घटित होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। और छात्र उन चीजों में थोड़ी सी कृपा तलाशते हैं। यह इतना अधिक नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण कोई चीज़ तैयार करने में वे जो प्रयास करते हैं, वह आवश्यक रूप से बुरा या निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब आप एक पेपर लिखने में कई सप्ताह बिताते हैं और यह बहुत अच्छा होता है।

आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कुछ योगदान दिया है। आपने कुछ सीखा है और आप उस पेपर को जमा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते और फिर कुत्ता उसे खा जाता है। यह एक तरह से पुरातनपंथी होता जा रहा है।

आज यह ऑस्टिन का कंप्यूटर है. और कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो सकता है , लेकिन भारीपन आम अनुभव बना रहेगा। यह बाहर जा रहा है और एक कार खरीद रहा है और तभी किसी और को उस कार में दौड़ता हुआ पाता है।

या यह एक सड़क यात्रा पर जाने का अनुभव है और आपको पता चलता है कि आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है और अब आप ऐसी उथल-पुथल और परेशानी में हैं। इस जीवन में भारीपन के साथ हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं । यह कोई घाव नहीं है, यह ऐसा परिश्रम नहीं है जो आवश्यक रूप से बुरा हो।

वास्तव में, जब एक पुरुष को संतुष्टि मिल सकती है या एक महिला को अपने श्रम में संतुष्टि मिल सकती है, तो यह एक अच्छी बात है। उससे, हम सिम्चा का एक्सट्रपलेशन करते हैं। हम खुशी का विस्तार करते हैं।

लेकिन जब कोई व्यक्ति ईश्वर से प्राप्त उपहार के रूप में प्राप्त नहीं कर पाता या अनुभव नहीं कर पाता या किसी मूर्खतापूर्ण कारण से अपने श्रम की संतुष्टि का अनुभव करने में सक्षम होने की उपेक्षा करता है, तभी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी तरह से निराशाजनक, एक गंभीर बुराई, कुछ है कोहेलेट का कहना था कि इससे जीवन के प्रति घृणा भी पैदा हो सकती है। और इसलिए, किसी के श्रम की संतुष्टि जीवन का आनंद लेने का एक अभिन्न अंग है। अब मैंने आपको यह भी सुझाव दिया है कि एक आवंटन, एक हेलेक का यह विचार , एक्लेसिएस्टेस के हमारे अध्ययन और जीवन का आनंद लेने के उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण है।

अब यह शब्द हेलेक एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में आठ बार पाया जाता है, चार बार इन आनंदमय जीवन के भीतर निर्धारित किया गया है। आइए मैं आपके लिए उन चार उदाहरणों को फिर से पढ़ता हूं जहां हमें एन्जॉय लाइफ रिफ्रेन्स में हेलेक शब्द मिलता है । अध्याय 3 और श्लोक 22 में, तो मैंने देखा कि एक आदमी के लिए अपने काम, अपने अमल का आनंद लेने से बेहतर कुछ नहीं है , क्योंकि यह, या वह, उसका हेलक है ।

उनका हिस्सा, जैसा कि एनआईवी इसका अनुवाद करता है, अन्य अनुवादों में एक हिस्सा हो सकता है। मैं फिर से आपको सुझाव दूंगा कि शायद हमें इसे अधिक सकारात्मक चीज़ के रूप में देखना चाहिए। यह सिर्फ उसका हिस्सा नहीं है जैसे कि यह उसके जीवन का बोझ हो।

वास्तव में, हमने पहले भी बोझ शब्द देखा है, इनयोन , जिसका उपयोग कोहेलेट करता है, लेकिन कोहेलेट इस संदर्भ में यहां उस शब्द का उपयोग नहीं करता है। यह जीवन में बोझ नहीं है. यह जीवन में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यह सबसे अच्छा है जो हम करने में सक्षम हो सकते हैं, बल्कि यह एक आवंटन है।

यह कुछ ऐसा है जो ईश्वर हमें उपहार में देता है, भारीपन के बीच, न्याय के बीच उसकी कृपा की एक झलक। और क्या हम नहीं जानते, कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जो न्याय के समय भी अनुग्रह करता है। हमें अध्याय 5 के श्लोक 18 और 19 में लॉट या हेलेक शब्द भी मिलता है ।

तो दो बार इस जीवन का आनंद लेने से बचें, तब मुझे एहसास होता है कि मनुष्य के लिए यह अच्छा और उचित है कि वह जीवन के कुछ दिनों के दौरान सूर्य के नीचे खाए-पीए और अपने कठिन परिश्रम, अपने अमल में संतुष्टि पाए , क्योंकि यह उसका हिस्सा है. इस सन्दर्भ में हम यहाँ आनंद को एक प्रकार के आवंटन के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा, जब ईश्वर किसी मनुष्य को धन और संपत्ति देता है, विभिन्न चीजें जिनके द्वारा हम आनंद प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, और उसे अपने हिस्से, अपने उपहार, जीवन में अपने आवंटन को स्वीकार करने और अपने काम में खुश रहने के लिए उनका आनंद लेने में सक्षम बनाता है, और फिर से , एक आवंटन और वह काम जो हमें इस दुनिया में अवसरों के रूप में दिया गया है, ये यहां आनंदमय जीवन के साथी प्रतीत होते हैं, यह ईश्वर का उपहार है।

वह शायद ही कभी अपने जीवन के दिनों पर विचार करता है क्योंकि ईश्वर उसे हृदय की प्रसन्नता से भर देता है। और फिर बाद में अध्याय 9 में, वह बहुत महत्वपूर्ण खंड जहां जीवन का आनंद लेने से बचना वास्तव में एक अनिवार्य आदेश, एक ज्ञान आदेश के रूप में सामने आता है, यदि आप चाहें। अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद लो, जिससे तुम प्रेम करते हो, इस स्वर्ग के जीवन के सभी दिन , जो भगवान ने तुम्हें सूर्य के नीचे दिया है, अपने सभी स्वर्ग के दिनों में, क्योंकि यह जीवन में तुम्हारा हेल्क है , जीवन में तुम्हारा आवंटन है।

भारी न्याय के बीच अनुग्रह के रूप में देता है। और इसलिए, जीवन का आनंद लेना एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक के संदेश का अभिन्न अंग है, लेकिन ईश्वर के भय से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इस तथ्य पर संदेह न करें कि जीवन का आनंद, महत्वपूर्ण होते हुए भी, ईश्वर के भय के विपरीत नहीं है।

जीवन का आनंद किसी प्रकार की सुखवादी खोज नहीं है। यह पाप का आनंद लेने का मामला नहीं है, बल्कि यह उन उपहारों का आनंद लेने का मामला है जो भगवान एक बुद्धिमान व्यक्ति को आनंद लेने के लिए प्रदान करते हैं। और यह मानसिकता और दृष्टिकोण का भी मामला है।

यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के उपहारों को आनंद के अवसर के रूप में देखता है, तो कोहेलेट कहेगा कि इन चीजों को समझना बुद्धिमानी है, एक बुद्धिमान दृष्टिकोण है। लेकिन अगर मानव जाति लगातार किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रयास कर रही है जिसे वह किसी भी तरह से अपने साथ घर नहीं ले जा सकता है, अगर यह धन और आनंद को इकट्ठा करने की बात है, केवल इसे व्यर्थ होते देखने के लिए, यहाँ तक कि इसे छोड़ने में भी सक्षम नहीं होने के लिए, किसी के लिए जो बाद में आता है, और फिर भी इन चीजों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया के माध्यम से, उनमें कोई खुशी, कोई सिम्चा नहीं पाता है, कोहेलेट उस व्यक्ति को मूर्ख कहेगा। और इसलिए, सभोपदेशक का ज्ञान ईश्वर के उपहार के रूप में जीवन का आनंद लेने के लिए वर्तमान की संभावनाओं को बहुत अधिक गले लगाता है।