**डॉ. अगस्त कोंकेल, नीतिवचन, सत्र 12**

© 2024 अगस्त कोंकेल और टेड हिल्डेब्रांट

नीतिवचन पर एक सत्र में आपका स्वागत है। हम नीतिवचन की पुस्तक देख रहे हैं। यह सत्र 12, जीवन का वृक्ष, नीतिवचन अध्याय 10 से 15 है।

नीतिवचन पर एक सत्र में आपका स्वागत है। हम सुलैमान के संग्रह को देख रहे हैं, जो नीतिवचन अध्याय 10, श्लोक 1 से शुरू होता है। और हमने कुछ विरोधाभासी नीतिवचन देखे हैं जो 375 नीतिवचनों के इस संग्रह के अध्याय 10 से 15 का निर्माण करते हैं। इन कहावतों में एक और भाव प्रकट होता है, जिससे हम पहले ही परिचित हो चुके हैं।

बुद्धि जीवन का वृक्ष है। जो लोग उसे पकड़ लेते हैं वे धन्य हैं। इसका मतलब है कि ये वे लोग हैं जो ईश्वर द्वारा स्वीकृत मूल्यों को धारण करते हैं।

हमें इसी तरह जीना है। इस संदर्भ में धन्य का यही अर्थ है। लेकिन सोलोमन के इस संग्रह में कई अन्य कहावतें भी हैं जो जीवन के वृक्ष के रूपांकन का उपयोग करती हैं।

अब, सबसे पहले मैं केवल यह कहना चाहता था कि जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पेड़ का विचार ऐसा नहीं है जो बाइबल के लिए अद्वितीय है या ऐसा नहीं है जो इज़राइल के लिए अद्वितीय है। जीवन के वृक्ष का वह विचार हमें सबसे आम तौर पर उस चीज़ में मिलता है जिसे बाइबल अशेराह कहती है। अशेरा को अक्सर भगवान बाल से जोड़ा जाता है।

और बाल पौराणिक कथाओं में, अशेराह बाल की पत्नी या भगवान बाल की महिला सहयोगी है। लेकिन सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व में, अशेरा एक पेड़ है। कई अनुवादों में इसे एक खंभा बना दिया गया है।

लेकिन कई संदर्भों में, यह बहुत स्पष्ट है कि जो दर्शाया गया था वह एक जीवित पेड़ था। यह गिदोन की कहानी में सच है, जहां वह अपने पिता के अशेरा को काट देता है। और यह व्यवस्थाविवरण में सच है, जो किसी भी पेड़ के नीचे पूजा करने से मना करता है जो अशेरा है।

और ग्रीक अनुवाद में हमेशा अशेरा का अनुवाद एक पेड़, एक जीवित पेड़ के रूप में किया जाता है। और इस पेड़ को विभिन्न प्रतीकों में दर्शाया गया है। निःसंदेह, यह मंदिर के प्रतीकवाद में है, जहां इसे सुलैमान द्वारा मंदिर में की गई नक्काशी में उकेरा गया है।

लेकिन हम इसे अन्य पंथ तीर्थस्थलों में भी पाते हैं। और अभी हाल ही में, कुटिलिट एरुड नामक स्थान पर एक मंदिर की खोज की गई है । यह कादेश बर्निया से बहुत दूर नहीं है.

यह सिनाई प्रायद्वीप में है. और यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग या यात्रा मार्ग पर है जो ईडन और अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस अत्यंत प्रसिद्ध पंथ स्थल के कुछ प्रतीकों के टुकड़े भी बचे हुए हैं।

और उनमें से एक टूटा हुआ बर्तन, अर्थात ठीकरा है, जिस में हमारे पास अशेरा का चित्र है। और यह यहोवा का अशेरा कहा जाता है। और, निःसंदेह, इसके साथ शेर और आइबैक्स भी जुड़े हुए हैं, जो पेड़ की तरह ही जीवन के प्रतिनिधि हैं।

तो, यह विचार कि एक पेड़ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और एक पेड़ कट जाने के बाद भी पुनर्जीवित हो सकता है, बहुत आम है। तो, यह एक रूपक बन जाता है कि कुछ चीजें हैं जो जीवन को उत्पन्न करती हैं और उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से पहला हमें नीतिवचन 11, श्लोक 30 में मिलता है।

और जो हम यहां नीतिवचन 11, श्लोक 30 में पढ़ते हैं, वह यह है कि धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष है। और फिर इसका दूसरा भाग समझना थोड़ा अधिक कठिन है। लेकिन, जैसा कि मुझे टिंडेल का अनुवाद याद है, जो कई लोगों के लिए आम है, धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष है, और जो आत्माओं को बचाता है वह बुद्धिमान है।

अब, एक हिब्रू पाठक के मन में वह अर्थ नहीं हो सकता था जो आत्माओं को बचाने वाले के बारे में है जो बुद्धिमान है। दूसरी ओर, यह पूरी तरह से लक्ष्य से बाहर नहीं है। यह बिल्कुल ईसाई सन्दर्भ में कही गई कहावत है।

तो, हम नीतिवचन के पहले भाग से निपट सकते हैं, जो कहता है, धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि, जैसे एक पेड़ फल देता है, और फल ही जीवन का आधार है। इसलिए, यदि आप उस प्रकार के चरित्र वाले हैं, नीतिवचन अध्याय 3 के धन्य पात्र हैं, जो इन विशेषताओं और इन मूल्यों को साझा करते हैं और इस तरह से जीते हैं, तो इसका परिणाम उन सभी लोगों के लिए लाभकारी है जो आपके आसपास हैं।

तो, उस अर्थ में, एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, और यही धार्मिकता है, हम एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान लोग अपने आस-पास के सभी लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। अब, जो आत्माओं को बचाता है वह बुद्धिमान है उसके बारे में क्या? खैर, यहीं पर हमें भाषा की थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि आत्मा जैसे शब्द के कई अलग-अलग अर्थ होते हैं।

और यह अंग्रेजी भाषा में भी सत्य है। अब, अंग्रेजी भाषा में, आत्मा शब्द का हमारा अर्थ हमेशा ग्रीक शब्द, psuke से शुरू होता है । और ग्रीक भाषा में, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो अभौतिक है।

यूनानियों ने शरीर को वास्तविक व्यक्ति नहीं माना। वास्तविक व्यक्ति वह है जो, कुछ मामलों में, शरीर की बेड़ियों में जकड़ा हुआ और शरीर द्वारा ही सीमित होता है। और व्यक्ति को जो करना है वह खुद को इस शरीर से मुक्त करना है ताकि वह वही बन सके जो वह वास्तव में है।

और पुसुके व्यक्ति का वर्णन इस अर्थ में करता है कि वह शरीर से विकलांग और बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हिब्रू भाषा में आत्मा द्वारा अनुवादित शब्द नेफेश है। और यही वह शब्द है जो हमारे यहां है, हिब्रू शब्द नेफेश।

हिब्रू शब्द नेफेश का वास्तविक अर्थ सांस है। और सांस के विचार से इच्छा या भूख और कई अन्य प्रकार की चीजें जैसे विचार आते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं और भूख कभी-कभी हमारी सांस लेने में प्रतिबिंबित होती हैं। लेकिन मूलतः इसका मतलब गला या सांस या ऐसा ही कुछ है।

और जानवरों के पास नेफ़ेश है। इसलिए, जब यह कहावत नेफेश शब्द का उपयोग करती है, तो जो जीवन लेता है वह बुद्धिमान है। इसका प्रयोग व्यक्ति की सांस के इसी अर्थ में किया जाता है।

तो, यहाँ आत्मा के लिए आवश्यक सामान्य विभाजक यह है कि यह केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और हमारी सभी भाषाएँ इसका इसी तरह उपयोग करती हैं। हिब्रू, ग्रीक और अंग्रेजी में आत्मा शब्द का प्रयोग केवल एक व्यक्ति के अर्थ में किया जा सकता है।

तो, मैं कह सकता हूं कि समुद्र में जहाज के डूबने से 30 लोगों की जान चली गई। और मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि 30 लोग मारे गये। लेकिन हम कहते हैं 30 आत्माएँ।

ख़ैर, यहाँ बिल्कुल यही अर्थ है। यह एक व्यक्ति है. अब, एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को कैसे लेता है? खैर, यहाँ एक सादृश्य अध्याय 6, 25, और 26 में व्यभिचारिणी से आ सकता है।

याद रहे कि उसे युवक को बहला-फुसलाकर ले जाने वाली बताया जा रहा था। वह उसे अपनी चापलूसी और अपनी चालाकियों से पकड़ लेती है। और इसलिए, उसी अर्थ में, यह श्लोक कह रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे लोगों को प्रभावित करना जानता है, उन्हें पकड़ना जानता है।

अब, मैं कहूंगा कि आप उन्हें दो अर्थों में पकड़ सकते हैं। आप उन्हें इस अर्थ में पकड़ सकते हैं कि आप उनका मन जीत लें। आप उन्हें दिखाएं कि ज्ञान क्या है।

तुम उन्हें दिखाओ कि धार्मिकता क्या है। इसलिए, यदि श्लोक का पहला भाग कहता है कि धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष है, तो श्लोक का दूसरा भाग कहता है, कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को पकड़ लेता है ताकि वे धर्मी बन जाएँ। वह उनके सोचने के तरीके पर विजय प्राप्त करता है।

लेकिन आप इसे टिंडेल की तरह भी ले सकते हैं। क्योंकि, आप देखिए, यदि वे बुद्धिमान नहीं हैं, यदि वे धर्मी नहीं हैं, तो वे मृत्यु के लिए नियत हैं। सभी मूर्खों का अंत मृत्यु में होता है।

और इसलिए, यदि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को धार्मिकता में लाने के लिए पकड़ता है, व्यक्तियों को पकड़ता है, तो वह उन्हें बचाता है। वह उन्हें बचाता है. और यदि आप इसे ईसाई संदर्भ में रखते हैं, तो हम जो करते हैं वह आत्माओं को बचाना है क्योंकि हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं।

तो, उनके अनुप्रयोग में नीतिवचन के लचीलेपन का एक प्रकार का वास्तव में अच्छा उदाहरण है। यह गलत नहीं है. और मैंने इस श्लोक पर लंबे उपदेश सुना है।

जो आत्माओं को बचाता है वह बुद्धिमान है। और मुझे कभी-कभी थोड़ा मुस्कुराना पड़ता है क्योंकि वक्ता ने इस कहावत को टिंडेल अनुवाद से लिया है और वह इस बात से पूरी तरह से बेखबर है कि एक हिब्रू ने इसे किस तरह से समझा होगा। और फिर भी, साथ ही, मैं कुछ हद तक खुश हूं क्योंकि मैं कहता हूं, ठीक है, आप जानते हैं, हमारे संदर्भ के संदर्भ में और हम क्या कर रहे हैं, वह बिल्कुल वही कह रहा है जो कहावत कहने का मतलब था।

और हो सकता है कि टिंडेल स्वयं यह सब अच्छी तरह से समझता हो। वास्तव में, मुझे संदेह है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टिंडेल, विलियम टिंडेल को इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने बाइबल का अनुवाद किया था, और वह एक प्रतिभाशाली भाषाविद् था। और वह वास्तव में मूल भाषा का सार जानता था, लेकिन उसे अंग्रेजी भाषा में दोहराने की प्रतिभा थी, जो वह भाषा थी जिसमें वह हिब्रू ला रहा था।

इसलिए, जब मैं विलियम टिंडेल के कुछ अनुवादों को देखता हूं तो मेरे मन में और भी अधिक सम्मान आ जाता है, यही कारण है कि किंग जेम्स के केवल संस्करण की धारणा के लिए मेरे मन में हमेशा थोड़ी सहानुभूति होती है, क्योंकि यह विलियम टिंडेल की प्रतिभा को बरकरार रखता है। और सच कहूँ तो, यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। इसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है।

मुझे खेद है कि हममें से अधिकांश लोग विलियम टिंडेल की अंग्रेजी नहीं समझते। और यहीं पर मुझे केवल किंग जेम्स संस्करण से कुछ मतभेद हैं, क्योंकि यह हमारी अंग्रेजी नहीं है, यह विलियम टिंडेल की अंग्रेजी थी। अब, जीवन का वृक्ष आशा है, यह अध्याय 13, श्लोक 12 में आता है।

और यह कहता है कि आशा में देरी मन को निराश करती है। यह मन का मोहभंग कर देता है; यह दिमाग को कमजोर करता है. लेकिन जो इच्छा घटित होती है वह जीवन का वृक्ष है।

अब, एक कहावत है जो बिल्कुल स्वतः ही सत्य है। मुझे उम्मीद है। खैर, यहाँ एक अच्छा उदाहरण है.

मैं एस्तेर नाम की इस युवा लड़की के प्रति पूरी तरह से निराश हो गया था। मेरा मतलब है, मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, और मैं जो कुछ भी देख सकता था वह केवल उसकी छवियां थीं, और वह पूरे समय मेरे दिमाग पर छाई रही। और मुझे क्या आशा है? खैर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मैं इस रिश्ते को विकसित कर सका, तो वह मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जाएगी।

और मैं आपको बता दूं, वास्तव में, हम अभी कुछ दिन पहले ही पुरानी तस्वीरें देख रहे थे, और मेरी बहन वर्ना ने टिप्पणी की, वह कहती है, मुझे आपकी शादी के दिन से बस इतना याद है कि आप वास्तव में खुश थे। ख़ैर, यही तो कहावत है. जो इच्छा पूरी होती है वह जीवन का वृक्ष है।

यह आपको पूरे प्रोत्साहन से भर देता है और आपको यह कहने पर मजबूर कर देता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन विलंबित, टलती हुई आशा, मन की निराशा है। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है जिन्हें मैं भी जानता हूं।

उसने हाँ नहीं कहा. और मेरा विश्वास करो, इससे दर्द होता है। हालाँकि, सबसे बुरा तब होता है जब हम सारी आशा खो देते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपना पैसा खो देते हैं, तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को खो देते हैं, तो आप और भी बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन जब आपने आशा खो दी है, तो आपने सब कुछ खो दिया है।

और मैं अक्सर उन स्थितियों और लोगों के संबंध में सोचता हूं जिन्हें मैं देखता हूं। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं कहता हूं, वह बहुत खतरनाक व्यक्ति है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है.

वे कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए, आशा देना बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह अक्सर हमारी शक्ति में होता है।

हम अध्याय 3, श्लोक 28 पर वापस आते हैं, जब आप कर सकते हैं तो अपना कर्ज चुकाएं। हर कोई हमेशा वह पैसा पाना चाहता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती। और यह शब्दों के माध्यम से घटित हो सकता है।

हम इस कहावत पर वापस आएंगे। सोने के सेब और चाँदी की नक्काशी एक ऐसे शब्द की तरह है जो सही समय पर बोला जाता है। और आप जानते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है।

किसी ने कुछ कहा है, और वे मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन यह सही समय पर सही शब्द था। और वाह, वह बिल्कुल जीवन के वृक्ष जैसा था।

अब, जीवन के लिए शब्दों की शक्ति के विषय पर, मैं अध्याय 15 के पहले छंदों पर थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। क्योंकि पहले चार छंद वास्तव में शब्दों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। आप किसी क्रोधित व्यक्ति को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? खैर, एक नरम उत्तर क्रोध को ख़त्म कर देता है।

ले जाता है। लेकिन एक दर्दनाक उत्तर, यहाँ दर्द के बारे में फिर से हमारा शब्द है। शब्द वाकई दर्दनाक हो सकते हैं.

एक प्रकार का दर्द जो ईव को बगीचे में हुआ था। इससे गुस्सा भड़कता है. क्रोध इसे कैसे उत्तेजित करता है? खैर, आप इसे हर समय देखते हैं।

कोई गुस्से में जवाब देता है, और आपको क्या मिलता है? बदले में गुस्सा भरा जवाब. और बहुत जल्द चीजें बढ़ती और गरमाती रहती हैं। अब, पिछले दिन मेरे साथ एक घटना घटी।

मैं यह स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति हूं कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं हूं। हमेशा कुछ ऐसा होता है जो मैंने नहीं देखा जो मुझे देखना चाहिए था।

और यह एक पार्किंग स्थल में हुआ. पार्किंग स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था। और इसलिए, उन्होंने पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिया था।

और फिर दूसरी ओर से एक बड़ा सा हल बगल में खींच लिया गया। और इसलिए, वास्तव में हिलने के लिए कोई जगह नहीं थी। और जब मैं वहां गया, तो मैंने मान लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगा।

और मेरे मन में यह कभी नहीं आया कि कोई मेरे ठीक पीछे आकर गाड़ी खड़ी कर देगा। क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह डबल पार्किंग थी। लेकिन निश्चित रूप से, आपको देखना चाहिए।

अब, मैं अपने में था, ठीक है, वे इसे आर.वी. कहते हैं। मनोरंजनात्मक वाहन? क्या यह सही शब्द है? वैसे भी, यह एक टोयोटा है। यह मेरे लाइसेंस पर ट्रक कहता है।

और यह ऊंचा है, और पीछे की खिड़की ऊंची है। और यह नीचे एक छोटी सी कार थी। और इसलिए, मैं इसमें कूद गया।

मैंने इसे बस उल्टा कर दिया था, और इंच पीछे कर दिया था। और मैं यह टक्कर सुनता हूं। और मैंने सोचा, वाह, वह क्या है? और हां, मैं बाहर निकल जाता हूं।

और ठीक पीछे कार है. और वह महिला जो कार की ड्राइवर थी, अपनी कॉफी लेकर टिम हॉर्टन्स से बाहर आ रही थी। और वह फूट पड़ी.

ओह, मैं पूरी दुनिया में सबसे दुष्ट व्यक्ति था। और आखिर मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूं कि उसकी कार न देख सकूं? और मैंने इसे देखा, और क्षति का एक भी टांका नहीं था। आप कोई निशान नहीं देख सके.

वहाँ कुछ भी नहीं था। और मैंने कहा, ठीक है, हे भगवान, हमें छेद से गुजरना पड़ा। लेकिन जितनी देर मैंने उससे बात की और कहा, देखो, तुम्हें पता है, आकाश नहीं गिरा है।

वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। और वह चली गई, और इससे अधिक कुछ भी कभी नहीं सुना गया।

एक नरम जवाब. मैं अक्सर नरम उत्तरों का उपयोग नहीं करता, मैं आपको यह बता दूं। पद 2 में, हमारे पास यह है कि बुद्धिमान जीभ उपयोगी ज्ञान लाती है।

परन्तु मूर्ख तो मूर्खता ही बकते हैं। आप जानते हैं, मूर्ख मूर्ख नहीं होते। वे बिल्कुल गलत हैं.

और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. बुद्धिमान लोग बहुत, बहुत गलत हो सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे गलत हैं।

और क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, वे बस यह मान लेते हैं कि भले ही वे गलत हों, वे कमरे में बाकी सभी लोगों की तुलना में अधिक होशियार हैं। और इसलिए, वे सही होने जा रहे हैं। और मैंने इसे बार-बार देखा है।

और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं बार-बार इसके लिए दोषी रहा हूं। लेकिन मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने की कोशिश करता हूं। और मैं धर्मी बनने का प्रयास करता हूं।

और मैं ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करता हूं जिसके पास बुद्धिमान जीभ है जो समझ लाती है। इससे यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है । और हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम वे लोग नहीं हैं जो बहुत होशियार हो सकते हैं।

लेकिन यह सिर्फ मूर्खता है. शिक्षा जगत में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं अभी उस पर नहीं आया।

यह दूसरा विषय है. लेकिन नस्ल सिद्धांत के बारे में यह पूरी बात, जिसके बारे में मैं इन दिनों बहुत कुछ सुन रहा हूं, मेरे दिमाग में, समझदार आम लोगों द्वारा बार-बार साबित किया गया है कि हार्वर्ड में इस चीज़ को उत्पन्न करने वाली बुद्धि गलत थी। वे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं।

और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उनमें से कोई इस वीडियो को सुनता है और मुझे उन्हें ऐसा कहते हुए सुनता है। तो, प्रभु की आँखें हर स्थान पर हैं, और वे अच्छे और बुरे को देख रही हैं। आप जानते हैं, कभी-कभी हम सिर्फ बातें सोचते हैं।

हम उन्हें नहीं कहते. और यह कहावत कह रही है, आप जानते हैं, जब आप बुरी चीजें और गलत चीजें सोच रहे होते हैं, तब भी आप एक बिल्कुल अलग जगह पर होते हैं। क्योंकि यह सोचने और कहने के बीच का चरण बहुत, बहुत छोटा है।

और यदि आप वह कदम न उठाने में भी सफल हो जाएं, तो भी कोई है जो जानता है। और यदि आप उस व्यक्ति से डरते हैं, तो आपको अभी से डरना चाहिए। क्योंकि इससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है.

और फिर अंततः, एक उपचारकारी जीभ, वस्तुतः, एक उपचारकारी जीभ जीवन का एक वृक्ष है। लेकिन जहां भटकाव है, फिसलन है, जहां आप सही रास्ते से भटक रहे हैं, वहां टूटी हुई आत्मा है। हाँ, किसी भी प्रकार का धोखा विश्वासघात करता है, और यह बहुत दुखद होता है।

लेकिन दूसरी ओर, यदि आप सही शब्द कह सकते हैं, तो यह सिर्फ जीवन का एक वृक्ष है। जेम्स के पास यह सही है। जीभ वास्तव में शक्तिशाली है.

यह जहाज के पतवार की तरह है। छोटी सी चीज़, लेकिन एक राक्षस कलाकृति, एक जहाज की पूरी दिशा को चलाती है। और जीभ वास्तव में पूरे शरीर को नियंत्रित करती है।

जीभ वास्तव में शरीर से कहीं अधिक नियंत्रण करती है। इससे युद्ध शुरू हो सकता है. और जैसा कि हम इन दिनों जानते हैं, जैसा कि मैं बोलता हूं, यूक्रेन पर रूसी शक्तियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, और यह सब शब्दों से शुरू होता है।

मैं जीवन के वृक्ष के बारे में इस छोटी सी बातचीत को नीतिवचन किस प्रकार प्रेरित करते हैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूँ। अब, आप कह सकते हैं कि यदि आप सही काम करेंगे तो सही काम ही होगा। यह हमेशा सच नहीं होता.

अब, नीतिवचन मानता है कि यह एक नियम है जिसका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप सही काम करते हैं, तो हमेशा उम्मीद रहती है कि सही परिणाम होगा। लेकिन कभी-कभी नीतिवचन स्वीकार करते हैं कि आप सभी सही काम कर सकते हैं और गरीब व्यक्ति हो सकते हैं। आप सभी सही काम कर सकते हैं और अन्याय सह सकते हैं।

इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि चूँकि आपने सभी सही काम किए हैं, इसलिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। तो, विद्वान हलकों में, विशेष रूप से कोच नामक विद्वान द्वारा कथित सिद्धांत, वास्तव में नीतिवचन के बारे में नहीं है। वह कुछ कहावतों के बारे में कुछ देख रहा है।

सही काम करो और सही काम होगा. लेकिन यह वह नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। बल्कि नीतिवचन कह रहे थे, सही व्यक्ति बनो।

सही व्यक्ति बनें. और अंत में, वही सही चीज़ होगी। अब, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन आसान होगा या आपका जीवन अच्छा होगा।

लेकिन इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छी प्रतिष्ठा छोड़ेंगे, कि आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे, कि आपके पास एक ऐसी विरासत होगी जिसे महत्व दिया जाएगा। और यही वह है जो आप पाना चाहते हैं। यह पूरी बात है।

कहावतें मूल्यों का विकास करती हैं। इसलिए, एक छात्र के रूप में, एक किशोर के रूप में, एक भोले व्यक्ति के रूप में, ज्ञान सीखते हैं, वे मूल्यों को आत्मसात करते हैं। और ये मूल्य आपको उन मार्गों की ओर ले जाते हैं जो जीवन हैं, या ये मूल्य आपको मृत्यु के मार्गों की ओर ले जाते हैं।

और अनेक कहावतें ऐसा कहती हैं। धर्म के वचन मार्ग दिखाते हैं, वे चरवाही करते हैं, परन्तु मूर्ख निर्बुद्धि के कारण मर जाते हैं। प्रभु के भय के कारण, हाय, दुष्टों के जीवन के दिन और वर्ष कम हो जाते हैं।

इसी अध्याय में अन्य श्लोक. लेकिन यह सिर्फ इतना कह रहा है कि बुद्धिमत्ता सही व्यक्ति होने में है। और व्यक्तिगत लाभ भी हैं.

सम्मान। धर्मी की प्रतिष्ठा एक आशीर्वाद है. यही वह चीज़ है जिसे आपको महत्व देना है, अपनी प्रतिष्ठा।

जो अनुशासन को अस्वीकार करते हैं उनके लिये लज्जा की बात है, परन्तु जो सुधार को मानता है उसका आदर होता है। ये सभी कहावतें 375 के इस संग्रह से आई हैं। आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

और यही सुरक्षा है कि आप जानते हैं कि दूसरों के बीच आपकी प्रतिष्ठा जानी जाएगी और आप भगवान के साथ सुरक्षित हैं। इस प्रकार दुष्टों का भय दूर हो जाएगा, परन्तु परमेश्वर धर्मियों की इच्छा पूरी करेगा। और यह किस तरह से घटित हो सकता है यह हमेशा परिस्थिति के संदर्भ में नहीं होता है।

मैं हर समय ओपन डोर्स पढ़ता हूं। वह भाई एंड्रयू का संगठन है। और मैं उन ईसाइयों की इन गवाहियों से बहुत नम्र हो जाता हूं जो सबसे बुरी तरह पीड़ित हैं, उनके घरों को जला दिया जाना, उनके परिवारों से दूर कर दिया जाना, उनके गांवों से बाहर निकाल दिया जाना।

मैं ये कहानियाँ दुनिया के कई हिस्सों से सुनता हूँ। और मुझे इन लोगों के बारे में आश्चर्य होता है, और फिर भी, मुझे एहसास होता है कि ये लोग नहीं चाहते कि आप उनके लिए खेद महसूस करें। उन्हें एक ख़ुशी है.

एक खुशी जो यीशु को जानने से आती है। और इसीलिए वे अपना विश्वास नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो किसी भी अन्य चीज़ से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा पॉल ने कहा था, मेरे लिए जीवित रहना ही मसीह है।

और अगर मसीह मुझे बुलाते हैं और मैं मर जाता हूं, तो इसका मतलब केवल यह है कि मैं कुछ दर्द के पीछे जी रहा हूं, और मेरे पास इससे भी अधिक वह चीज है जो मुझे खुशी देती है। और मुझे लगता है कि ये कहावतें उसी तर्ज पर कुछ कह रही हैं। भला मनुष्य यहोवा की कृपा पाता है, परन्तु षड़यंत्र रचनेवाला दोषी ठहरता है।

कोई भी सुरक्षित खड़ा होकर गवाही नहीं देगा. धर्मी की जड़ नहीं हिलेगी. ये सभी प्रकार की कहावतें हैं जो इस प्रकार की बातों की पुष्टि करती हैं।

लेकिन यह सिर्फ व्यक्ति नहीं है, समुदाय भी है। और इसलिए यह व्यक्तिगत हो सकता है. दुष्टों की बातें पड़ोसी को नाश कर देती हैं, परन्तु धर्मियों का उद्धार ज्ञान के द्वारा होता है।

अध्याय 11 से। जो अपने पड़ोसी को लज्जित करता है, उसमें बुद्धि का अभाव है। समझदार व्यक्ति चुप रहता है.

आप जानते हैं, कभी-कभी लोग ऐसे काम करते हैं जो ग़लत होते हैं। और जब आप इसे जानते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप इतने अलग नहीं हैं, और आप ऐसे काम भी करते हैं जो गलत हैं। और यह बताने की जरूरत नहीं है.

बुद्धिमान व्यक्ति इसे यूं ही छोड़ देता है। यदि धर्मी शहर ऊँचा उठता है तो समृद्धि के लिए सामुदायिक लाभ होते हैं। जब दुष्ट नाश होते हैं, तो हर्ष होता है।

धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की महिमा होती है। दुष्टों की वाणी नगर को उलट देती है। हम कभी-कभी कहते हैं कि आपको वैसा ही नेतृत्व मिलेगा जिसके आप हकदार हैं।

यह निश्चित रूप से हमेशा सच नहीं होता है। लेकिन सच तो यह है कि जब लोगों के समूह के बीच धार्मिकता का प्रभाव होता है, तो आशीर्वाद मिलता है। निन्दा करने वाला भेद खोल देता है, परन्तु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा देता है।

यह कहावत भी वही बात कहती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। तो जब आप नीतिवचन पढ़ रहे हों तो यह उस प्रकार का पैटर्न है जिसे कोई भी देख सकता है। जब आप नीतिवचन पढ़ रहे हैं, तो न केवल विशिष्टताओं के बारे में सोचें, बल्कि थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचें कि किस प्रकार का गुण, किस प्रकार का मूल्य, किस प्रकार का चरित्र धन्य है, और यह कहावत कैसे सूचित कर रही है।

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. ऑगस्ट के ओंकेल हैं। यह सत्र संख्या 12, जीवन का वृक्ष, नीतिवचन अध्याय 10 से 15 है।