**डॉ. जेम्स एस. स्पीगल, ईसाई नैतिकता, सत्र 1,   
परिचय**

© 2024 जिम स्पीगल और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. जेम्स एस. स्पीगल हैं जो ईसाई नैतिकता पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। यह सत्र 1, परिचय है।   
  
नमस्ते, मैं जिम स्पीगल हूँ। मैं दर्शनशास्त्र और धर्म का प्रोफेसर हूँ, और मैं ईसाई नैतिकता पर कुछ व्याख्यान देने जा रहा हूँ। मैंने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक दर्शनशास्त्र पढ़ाया है और टेलर यूनिवर्सिटी में 27 साल तक पढ़ाया है। मैं अब इंडियानापोलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाता हूँ।

मेरी शोध और विद्वत्तापूर्ण रुचियाँ मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता के दर्शन के क्षेत्रों में हैं, लेकिन मैं सौंदर्यशास्त्र, दर्शन के इतिहास, मन के दर्शन और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी काम करता हूँ। इसलिए, हम ईसाई नैतिकता के बारे में बात करने जा रहे हैं और ईसाई दृष्टिकोण से नैतिक मुद्दों के बारे में कैसे सोचना है, जो नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों से भी सूचित है। नैतिकता इस बात से संबंधित है कि हमें कैसे जीना चाहिए।

यह अध्ययन का एक निर्देशात्मक क्षेत्र है, जो सिर्फ़ यह नहीं पूछता कि क्या होना चाहिए, बल्कि यह भी पूछता है कि क्या है। इतिहास और विज्ञान जैसे कई क्षेत्र इस बात का अध्ययन करते हैं कि मामला क्या है। वे अध्ययन के वर्णनात्मक क्षेत्र हैं।

नैतिकता एक मानक क्षेत्र है जो इस बात से संबंधित है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, और विभिन्न संदर्भों में हमें क्या विकल्प चुनने चाहिए। नैतिकता उन मुद्दों को भी संबोधित करती है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कई अन्य क्षेत्र ऐसे मुद्दों का पता लगाते हैं जो हर किसी को रुचिकर लग सकते हैं या नहीं भी लग सकते हैं या हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या खेल का अध्ययन करते हैं, तो बहुत से लोग इन विषयों में रुचि रखते हैं, और वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एथलेटिक्स में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना भी एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। नैतिकता ऐसी नहीं है। मनुष्य होने के नाते, हमें एक निश्चित तरीके से जीने, जिम्मेदार होने, अपने कर्तव्यों का पालन करने, लोगों के अधिकारों का सम्मान करने और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए कहा जाता है।

आप चाहे जो भी करें, आपको नैतिक मुद्दों और नैतिक रूप से जीने के बारे में चिंतित होना चाहिए। इसलिए, यह अध्ययन करते समय कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कुछ सैद्धांतिक अवधारणाओं से चिंतित होने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने अभी जिन चीज़ों का नाम लिया है। दायित्व, इसका क्या अर्थ है? किसी के पास अधिकार होने का क्या अर्थ है? न्याय क्या है? निष्पक्षता क्या है? सद्गुण क्या है? ये सभी सैद्धांतिक अवधारणाएँ हैं, और हमें व्यावहारिक मुद्दों पर बात करने से पहले इनमें से कुछ चीज़ों को सीधे समझने और उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोचने की आवश्यकता है।

कुछ व्यावहारिक मुद्दे हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक दबावपूर्ण हैं , और हम अपने समय में कुछ अधिक विवादास्पद और विभाजनकारी मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो हमारे निजी जीवन में, सार्वजनिक रूप से या दोनों में हमारे सामने आते हैं। गर्भपात, इच्छामृत्यु, युद्ध, नशीली दवाओं का वैधीकरण, यौन नैतिकता, आदि जैसे मुद्दे। तो, मैं दर्शन और धर्मशास्त्र के इतिहास में विभिन्न नैतिक परंपराओं के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

इससे हमें विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों को वर्गीकृत करने या वर्गीकृत करना शुरू करने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में हम कुछ विस्तार से बात करेंगे। नैतिकता के प्रति कर्तव्यपरायण दृष्टिकोण कर्तव्य पर जोर देता है। यह आमतौर पर मुख्य रूप से नियमों से संबंधित होता है।

हम कांट की नैतिकता और ईश्वरीय आदेश सिद्धांत तथा ईसाई धर्मशास्त्रीय परंपरा में उनके द्वारा स्पष्ट अनिवार्यता कहे जाने वाले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ईश्वरीय आदेशों पर ध्यान दिया जाता है, आप जानते हैं, स्वर्णिम नियम, दशवचन, दस आज्ञाएँ, साथ ही विशिष्ट आदेश। ये अधिक कर्तव्य संबंधी चिंताएँ हैं।

फिर, आपके पास उद्देश्यपूर्ण नैतिकता और नैतिक आयाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उद्देश्यपूर्ण नैतिकता अंत या लक्ष्यों और उद्देश्यों पर जोर देती है, और नैतिकता की उपयोगितावादी परंपरा अधिक उद्देश्यपूर्ण है, जैसा कि सद्गुण नैतिकता है, जो मानव उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करती है और विभिन्न चरित्र लक्षणों के संदर्भ में मानव डिजाइन योजना को पूरा करने का क्या मतलब है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। और फिर आपके पास कई मिश्रित दृष्टिकोण, संकर दृष्टिकोण हैं, जैसे सामाजिक अनुबंध नैतिकता, जो कर्तव्यशास्त्र के तत्वों के साथ-साथ उद्देश्यशास्त्र और प्राकृतिक कानून नैतिकता को जोड़ती है, जो ईसाई नैतिकता के इतिहास के भीतर एक महत्वपूर्ण परंपरा है।

ईसाइयों और नैतिकता की बात करें तो ईसाइयों को नैतिकता का अध्ययन क्यों करना चाहिए? यह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है, और इसका उत्तर यह है कि ईसाई जीवन मूल रूप से नैतिकता, ईश्वर के सामने सही तरीके से जीने के बारे में है, और यह एक नैतिक या नैतिक चिंता है। पवित्रशास्त्र में सही जीवन जीने पर बहुत ज़ोर दिया गया है, जैसा कि इस बारे में कुछ अंशों का एक छोटा सा नमूना है। नीतिवचन 15:9 कहता है कि दुष्टों का मार्ग यहोवा को घृणित है, परन्तु जो धर्म का अनुसरण करता है, उससे वह प्रेम करता है।

मीका 6:8 में हमें बताया गया है कि हे मनुष्य, उसने तुझे दिखाया है कि अच्छा क्या है, और प्रभु तुझसे क्या चाहता है? न्याय से काम करना, दया से प्रेम करना, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इसलिए, न्याय, दया और विनम्रता नैतिक गुण या मूल्य हैं जिनका पालन करने के लिए हमें कहा गया है, न केवल यहाँ बल्कि पवित्रशास्त्र में कई अन्य स्थानों पर, और वे नैतिक गुण हैं। तीसरा, प्रभु की आँखें धर्मी लोगों पर हैं, और उनके कान उनकी प्रार्थना के लिए खुले हैं, लेकिन प्रभु का चेहरा उन लोगों के खिलाफ है जो बुराई करते हैं।

1 पतरस 3 में पतरस कहता है, और फिर, सचमुच सैकड़ों अन्य अंश हैं जो हमें सही तरीके से जीने, धार्मिकता से जीने, न्यायपूर्ण होने और नैतिक रूप से परमेश्वर का सम्मान करने वाले तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो, मैंने अभी बाइबल के कई अंशों पर ध्यान दिया है जो न्याय और धार्मिकता पर जोर देते हैं। अब हम पूछ सकते हैं, अच्छा, न्याय क्या है? धार्मिकता क्या है? और यह हमें मेटा-एथिक्स नामक किसी चीज़ में ले जाता है, जहाँ हम कुछ नैतिक अवधारणाओं और शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं।

गर्भपात, इच्छामृत्यु, युद्ध, मृत्युदंड और जानवरों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों के संबंध में न्यायपूर्ण और सही तरीके से कार्य करने का क्या मतलब है? और ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम विचार करेंगे। फिर से, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम सामना करते हैं, कम से कम सार्वजनिक रूप से, एक नागरिक समाज के भीतर जहाँ इन मुद्दों के संदर्भ में कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी। हम खुद को इनमें से कुछ मुद्दों से अधिक व्यक्तिगत तरीके से जूझते हुए पा सकते हैं।

तो, नैतिकता और कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए हम यही दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। ईसाई नैतिकता कैसे अपनाई जानी चाहिए? यह वास्तव में उन मुद्दों में से एक है जिस पर ईसाई नैतिकतावादियों द्वारा बहस की जाती है। विभिन्न मुद्दों का नैतिक विश्लेषण करते समय ईसाई नैतिकतावादी को किस हद तक दार्शनिक सिद्धांतों और सिद्धांतों से परामर्श, उपयोग और तैनाती करनी चाहिए? मैं जो दृष्टिकोण अपनाऊंगा, जो कि मेरे द्वारा ज्ञात प्रत्येक ईसाई नैतिक विद्वान या नैतिकतावादी का दृष्टिकोण है, वह यह है कि हम अपने दार्शनिक सिद्धांतों को अपनी धार्मिक जांच के साथ एकीकृत करेंगे।

और मुझे लगता है कि दर्शन और धर्मशास्त्र का इस तरह का एकीकरण बहुत ज़रूरी है, और यह अपरिहार्य भी है। हम सभी की तरह दार्शनिक धारणाएँ बनाते हैं, जब हम धर्मग्रंथों के पास जाते हैं, साथ ही जब हम जीवन के बाकी हिस्सों के पास जाते हैं। इसलिए, आप वास्तव में दर्शन से दूर नहीं जा सकते, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से करना चाहिए।

हम विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों और सिद्धांतों की पहचान, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और मूल्यांकन में भी स्पष्ट हो सकते हैं। इसलिए, हम ऐसा इसी कारण से करेंगे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से दार्शनिक तर्क अपरिहार्य हैं।

हम एक बहुलवादी समाज में रहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी धर्मशास्त्र में कोई रुचि नहीं है। वे केवल दार्शनिक तर्कों को ही सुनेंगे। इसलिए, यदि हमारे पास इनमें से किसी भी मुद्दे पर बाइबल आधारित, धर्मशास्त्रीय रूप से सही स्थिति है, यदि हम चाहते हैं कि सार्वजनिक मंच पर हमारी बात सुनी जाए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे तर्कों और विचारों और स्थितियों को हमारे समाज में कहीं और गंभीरता से लिया जाए, तो हमें दार्शनिक रूप से और साथ ही धर्मशास्त्रीय रूप से उनका बचाव करने में सक्षम होना चाहिए।

कई सालों तक, जब मैंने टेलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और नैतिक मुद्दों पर बहस करने वाली हमारी टीम को प्रशिक्षित किया, जिसे एथिक्स बाउल टीम कहा जाता है, जो पूरे देश के स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती थी, हमने दार्शनिक रूप से अपने तर्क दिए। अब, हमारे पास निश्चित रूप से बहुत से मुद्दों के बारे में धार्मिक विश्वास है, जिन्हें हमने संबोधित किया है, लेकिन आप ऐसे माहौल में नहीं जा सकते जो बहुलवादी हो और अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए धर्मग्रंथों से अध्याय और छंद उद्धृत करना शुरू कर दें। आपको अनदेखा कर दिया जाएगा।

आपको अपने तर्क दार्शनिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि बहुलवादी समाज में ईसाइयों के रूप में, यह कुछ ऐसा है जो हमें करना ही चाहिए। हमें दार्शनिक तर्कों, पक्ष और विपक्ष के साथ-साथ हमारे द्वारा अपनाए गए विचारों के लिए हमारे धार्मिक और बाइबिल संबंधी कारणों से अवगत होने की आवश्यकता है।

इसलिए, हम यहाँ दो-चरणीय दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और दार्शनिक अवधारणाओं की समीक्षा और मूल्यांकन से होगी, जिसमें उपयोगितावाद और कांटियन नैतिकता, सामाजिक अनुबंध नैतिकता और सद्गुण नैतिकता जैसे सिद्धांतों को देखा जाएगा। फिर, हम कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं और नैतिकता, दैवीय आदेश सिद्धांत और प्राकृतिक कानून नैतिकता पर नज़र डालेंगे। फिर, एक बार जब हम यह सब कर लेंगे, तो हम उन सैद्धांतिक अवधारणाओं को विशेष नैतिक मुद्दों पर लागू करेंगे।

जैसा कि हम प्रमुख नैतिक सिद्धांतों और सिद्धांतों का सर्वेक्षण करते हैं, मैं प्रत्येक सिद्धांत की ताकत और कमजोरियों को उजागर करूँगा, न केवल दार्शनिक सिद्धांतों बल्कि धार्मिक परंपराओं को भी। प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियाँ हैं। मैं ईसाई दृष्टिकोण से नैतिक सिद्धांतों और सिद्धांतों के बारे में सोचने के लिए एक तरह का उदार मॉडल पेश करूँगा।

मेरा मानना है कि सभी या कम से कम कई प्रमुख दार्शनिक परंपराओं और नैतिकताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, नैतिक सिद्धांतों के हमारे सर्वेक्षण के बाद मैं उस उदार मॉडल की व्याख्या करूँगा। फिर, हम प्रमुख नैतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन मुद्दों के दोनों पक्षों पर महत्वपूर्ण दार्शनिक और धार्मिक तर्कों पर ध्यान देंगे।

और हम प्रत्येक मुद्दे के लिए प्रासंगिक कई बाइबिल के अंशों और धार्मिक तर्कों पर विचार करेंगे, फिर से, प्रत्येक मुद्दे के दोनों पक्षों पर। तो यही योजना है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी चर्चा का आनंद लेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे।

यह डॉ. जेम्स एस. स्पीगल द्वारा ईसाई नैतिकता पर दिया गया व्याख्यान है। यह सत्र 1, परिचय है।