**डॉ. अगस्त कोंकेल, नीतिवचन, सत्र 9**

© 2024 अगस्त कोंकेल और टेड हिल्डेब्रांट

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. ऑगस्ट कोंकेल हैं। यह सत्र संख्या नौ है, विश्व के लिए बुद्धि, नीतिवचन 8।

हम नीतिवचन के दूसरे अंतराल पर वापस आ गए हैं। इससे पहले कि हम निष्कर्ष पर पहुँचें, और यह सृष्टि के संबंध में ज्ञान की अवधारणा है, इसे नीतिवचन 8 में विस्तार से बताया गया है।

यह वास्तव में ईसाई सिद्धांत के संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है क्योंकि यह निकिया के समय यीशु मसीह के व्यक्तित्व के पूरे प्रश्न और एरियन के खिलाफ संघर्ष में प्रवेश करता है, जो मुख्य रूप से अथानासियस द्वारा संचालित किया गया था। बनाई गई धारणाओं में से एक यह थी कि ईश्वर के पुत्र यीशु और ज्ञान के बीच एक संबंध है, ज्ञान एक बच्चे के रूप में ईश्वर से संबंधित है, इसलिए यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। और इसलिए, ईसाइयों के लिए, यीशु को ज्ञान का अवतार होना चाहिए।

अब, निःसंदेह, हम कभी भी यह सुझाव या खंडन नहीं करते हैं कि यीशु महान शिक्षक हैं जो हमें जीवन के बारे में और हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। हालाँकि, विवाद ज्ञान की उत्पत्ति के साथ हुआ, क्योंकि हमने इस अध्याय में श्लोक 24 में पढ़ा कि प्रभु ने मुझे अपने तरीके से सबसे पहले प्राप्त किया। और इसलिए, एरियन ने तर्क दिया, ठीक है, इससे पता चलता है कि यीशु की शुरुआत हुई थी, कि वह ईश्वर के बराबर नहीं है जैसा कि अथानासियस और अन्य लोग परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे।

अथानासियस के अनुसार, जॉन की पुस्तक और नए नियम में, यीशु, प्रभु का व्यक्तित्व, पुराने नियम के यहोवा के बराबर है। विशेष रूप से, जिन लोगों ने जॉन के सुसमाचार में यीशु को देखा और उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, वे वही लोग थे जिनकी पहचान यशायाह से की गई थी, जिन्होंने यहोवा को देखा था, और इज़राइल उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो, जॉन के मन में कोई सवाल ही नहीं है कि यहोवा और यीशु एक ही हैं।

खैर, यह यीशु को ईश्वर के बराबर बनाता है, लेकिन एरियन ने इस अध्याय के आधार पर तर्क दिया कि नहीं, ज्ञान की तरह, यीशु को भी हासिल किया गया था। खैर, यह वास्तव में इस अध्याय की मुख्य चिंता नहीं थी। इस अध्याय की चिंता ज्ञान पर एक प्रवचन है।

ज्ञान के लिए एक सार्वजनिक आह्वान है। ज्ञान की वाणी है. और ज्ञान की वाणी में, हमारे पास ज्ञान की यह स्तुति है, जो श्लोक 4 से 11 में दी गई है।

फिर ज्ञान समाज में जिस प्रकार कार्य करता है, उससे समाज को क्या लाभ होता है। तब अंततः सृष्टि के समय हमारे पास ज्ञान होता है। और फिर अंततः, ज्ञान पूरी मानवता के लिए अपनी अपील बनाता है।

तो, हम श्लोक 1 से 11 में ज्ञान की अपील से शुरू करते हैं। यहाँ फिर से, बुद्धि को अपनी पुकार के रूप में दर्शाया गया है, और इसे प्रश्नों के रूप में व्यक्त किया गया है। क्या बुद्धि तुम्हें नहीं बुलाती? क्या समझ अपनी आवाज़ नहीं उठाती? वह रास्ते में ऊंचे स्थानों की चोटियों पर है।

वह रास्ते में है. इसलिए, जनता में समझदारी है क्योंकि वह अन्य स्थानों पर है जहां से शहर की ओर जाने वाली गलियां निकलती हैं और उन चौराहों पर है जो गेट चैंबर की ओर जाते हैं जहां वह अपनी आवाज दे रही है। और वह किसे बुलाती है? खैर, उसके पास सभी लोगों के लिए एक संदेश है।

यहां ज्ञान स्तोत्र की अपील, भजन 49, 1 से 3 के साथ घनिष्ठ संबंध है। हे विश्व के सभी राष्ट्रों, मेरी बात सुनो । इसलिए, बुद्धि न केवल उन लोगों के लिए अपील करती है जो वाचा को जानते हैं और वाचा को सुनते हैं, बल्कि इस प्रकार की बुद्धि सभी लोगों के लिए लाभदायक है, चाहे वे कुछ भी जानते हों या विश्वास करते हों। उसके पास सत्य के शब्द हैं।

ऐसा कुछ भी नहीं है जो विकृत या टेढ़ा हो। बुद्धि का मूल्य चाँदी से भी अधिक है। उसे बेहतरीन सोने में से चुना जाना है।

वह मोतियों से भी बेहतर है. तो, वही सभी रूपांकन जो हमने पहले देखे हैं, यहाँ फिर से दिखाई देते हैं। और वह क्या है जो बुद्धि को इतना मूल्यवान बनाता है? ख़ैर, जटिल परिस्थितियों और मामलों में अंतर्दृष्टि ही बुद्धिमत्ता है।

उसमें चालाकी है, उसमें विवेक है, लेकिन अच्छे अंत की ओर ले जाने के लिए, स्थितियों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छे और सबसे सकारात्मक अर्थों में। और बुद्धि क्या करती है? यदि कोई है जिसे जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए समझ की आवश्यकता है, तो वह राजा है। आपको 1 राजा 4 में सुलैमान याद होगा, जहां सुलैमान गिबा में है, और जहां उसे एक दर्शन मिला है, और जहां भगवान उसे धन और सम्मान प्रदान करता है।

और सुलैमान ने दर्शन में कहा, तू जानता है, यह कावोद की प्रजा है । इसका मतलब है कि वे भारी हैं. अब, यह हो सकता है कि वे असंख्य हों, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे कष्टकारी हों, कि वे कठिन हों।

तो, मैं जो पाना चाहता हूं वह है बुद्धि। और इसलिए, परमेश्वर सुलैमान को वह बुद्धि प्रदान करता है और वह सुलैमान के शासनकाल की विशेषता बताने लगती है। खैर, हमारे यहाँ बिल्कुल यही है।

वह बुद्धि विचार-विमर्श करने, समझने, शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होने का साधन है। यह समाज की व्यवस्था का आधार है। यह वह तरीका है जिससे आप न्याय निर्धारित करते हैं।

और निस्संदेह, सोलोमन की उस कहानी में, जो पहला मामला उसके पास आता है वह सबसे कठिन है, जिसमें दो महिलाएं हैं जो जीवित और जीवित बच्चे दोनों का दावा कर रही हैं। और सुलैमान को यह निश्चित करना होगा कि वास्तव में इस बच्चे की माँ कौन है। यही तो राजा का काम है, न्याय।

लेकिन बुद्धि ही सफलता का मार्ग है। जो लोग उससे प्यार करते हैं वे ज्ञान की लालसा रखते हैं। और श्लोक 18 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है, धन और सम्मान।

अब, यह उन प्रकार के वाक्यांशों में से एक है जहां दो संज्ञाएं वास्तव में एक और दूसरे का संशोधन हैं। सम्मानजनक धन, ईमानदार तरीकों से प्राप्त किया गया धन है। यही तो बुद्धिमत्ता है.

यह धार्मिकता ही है जो हमें समृद्ध बनाती है। लेकिन बुद्धि वास्तव में धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और फिर, उसका फल नैतिक आचरण, बौद्धिक समझ और भौतिक प्रचुरता है।

तो, यह अपने बारे में बोलने वाली बुद्धिमत्ता है। वास्तव में, श्लोक 12 में, वह इस प्रकार शुरू होती है, मैं बुद्धि हूँ। अंतर्दृष्टि मेरे साथ रहती है.

तो, यह सब विज्डम का अपने बारे में पूरा छोटा सा भाषण है। तब हमें एक वर्णन मिलता है जहां ज्ञान अभी भी बोल रहा है। लेकिन अब वह कहती है कि, आप जानते हैं, मैं वास्तव में सृष्टि के पूरे क्रम के केंद्र में हूं।

मैं ईश्वर के कार्यों में प्रथम हूँ। अब, यहाँ ज्ञान और ईश्वर के बीच संबंध के बारे में बहुत अधिक चर्चा हुई है। लेकिन इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि इस अध्याय में और इन छंदों में, ज्ञान को ईश्वर के साथ नहीं पहचाना जाना चाहिए।

बल्कि, बुद्धि ईश्वर की साथी है। और वह ज्ञान वह साथी है जो सृष्टि में व्यवस्था की स्थापना का हिस्सा है। तो, भगवान उसे प्राप्त करता है, और उसकी रचना करता है।

इसलिए, उसे मसीह के साथ पहचाना नहीं जाना चाहिए। वह बनाई गई है. और इंसानों के समानांतर है.

हम ज्ञान प्राप्त करते हैं. तो, यहाँ एक सुविचारित प्रकार की सादृश्यता है कि जैसे भगवान ने अपने महान रचनात्मक कार्य की शुरुआत के लिए ज्ञान अर्जित किया, उसी प्रकार हमें उस कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें अपने जीवन जीने में करना है। और फिर भगवान के कार्य का वर्णन किया गया है.

यह सृजन का कार्य है जिसमें वास्तव में हमारे पास उत्पत्ति के साथ एक प्रकार की समानता है जिसमें क्रम की कमी है, जो कुछ भी सृजन से पहले है, जो ईश्वर के माध्यम से अस्तित्व में आता है, जो क्रम में आता है, एक आदेश ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के कार्य के माध्यम से होना। और इसलिए, हमारे पास यहां वर्णित क्रम है कि किस तरह से हम गहराई से क्षितिज के साथ भूमि की ओर और आकाश से वापस भूमि और समुद्र की गहराई तक जाते हैं। और बुद्धि कौन है? वह बच्ची है.

यहाँ शब्द आमोन शब्द है । हम एक मिनट में इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन यह वह शब्द है जिसका उपयोग एस्तेर और मोर्दकै के संबंध में किया जाता है।

मोर्दकै के लिए एस्तेर एक बच्ची की तरह थी। और इसलिए, बुद्धि परमेश्वर की प्रसन्नता है। वह उसकी संतान है और वह वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर सभी चीजों का निर्माण करता है।

परन्तु बुद्धि फिर मनुष्यों को प्रसन्न करती है। अब, हमें इस शब्द अमोन के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों के कई, कई पृष्ठों में से कुछ पर ध्यान दिए बिना इसे नहीं छोड़ना चाहिए । खैर, मूलतः तीन प्रस्ताव किये गये हैं।

एक यह है कि आमोन अक्काडियन ऋण शब्द पर आधारित एक शिल्पकार है। यह उतना दूर की कौड़ी नहीं है जितना लगता है क्योंकि ज्ञान लेखन में वास्तव में हमारे पास बौद्धिक लोग होते हैं। और वे विचारों को व्यक्त करने के लिए अन्य भाषाओं, संबंधित भाषाओं के शब्दों का अपनी भाषा में उपयोग करेंगे।

हालाँकि, अक्कादियन शब्द जिसका अरामी भाषा के माध्यम से अमोन से संबंध है, एक मुंशी, एक विद्वान, एक अधिकारी को अधिक संदर्भित करता है। और नीतिवचन में हमारे पास जो वर्णन है वह वास्तव में फिट नहीं बैठता है। आमोन का संबंध आमीन शब्द से है।

जब भी हम प्रार्थना समाप्त करते हैं तो आमीन कहते हैं। काश ये सच हो. यह वफादार हो सकता है. इस पर भरोसा किया जा सकता है. और इसलिए कभी-कभी इसका अनुवाद इस तरह किया जाता है जैसे कि ज्ञान वहां लगातार था, ज्ञान वहां ईमानदारी से था । लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में आमोन का प्रयोग बच्चे के पालन-पोषण के अर्थ में किया जाता है।

वह बुद्धि ईश्वर की संतान है। और ईश्वर ने अपने बच्चे का पालन-पोषण किया और फिर अपने बच्चे के माध्यम से सृष्टि की सारी व्यवस्था को उस तरह से व्यवस्थित किया जैसा वह चाहता था। और यह निश्चित रूप से उस शब्द के उपयोगों में से एक है जो मोर्दकै और एस्तेर के बीच संबंध में हमारे पास है।

तो यह ज्ञान के माध्यम से है कि हम इस आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। हम यहां अपने शब्द पर वापस आ गए हैं और यह इस अध्याय के अंतिम छंदों में दो बार आता है। धन्य हैं वे जो उसके मार्गों का पालन करते हैं।

ये वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर स्वीकार करता है। वे वे लोग हैं जो उस प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे चरित्र हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। धन्य हैं वे जो ज्ञान के द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं।

बुद्धि जीवन या मृत्यु का चुनाव है, एक आदर्श जो बार-बार दिखाई देता है। बुद्धि हमें, हम सभी को, धन्य लोगों में शामिल होने के लिए बुला रही है।

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. ऑगस्ट कोंकेल हैं। यह सत्र संख्या नौ है, विश्व के लिए बुद्धि, नीतिवचन 8।