**डॉ. नट हेम, नीतिवचन, व्याख्यान 8,
समृद्धि सुसमाचार भाग 1**

© 2024 नॉट हेम और टेड हिल्डेब्रांट

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. नट हेम हैं। यह सत्र संख्या आठ है, नीतिवचन में समृद्धि सुसमाचार, भाग एक।

नीतिवचन की बाइबिल पुस्तक पर आठवें व्याख्यान में आपका स्वागत है।

आज, व्याख्यान आठ और व्याख्यान नौ में, हम नीतिवचन की पुस्तक की समृद्धि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और इसे कुछ शिक्षाओं और कुछ विचारों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो विशेष रूप से ईसाई धर्म में प्रचलित हैं। दुनिया भर में चर्च, समृद्धि सुसमाचार शिक्षण के संबंध में। आप इस विषय पर व्याख्यान आठ और नौ में देखेंगे, वे व्याख्यान छह और सात से बहुत छोटे होंगे। हमने उन व्याख्यानों को एक साथ रखा क्योंकि वे सभी एक ही विषय पर थे, लेकिन वे काफी लंबे हो गए।

इसलिए, यदि आप हमारे साथ बने रहे, तो अच्छा हुआ। अब से, व्याख्यान बहुत छोटे और अधिक प्रबंधनीय लंबाई के होंगे। तो, आइए समृद्धि पर नीतिवचन की पुस्तक की शिक्षा को देखना शुरू करें।

सामान्य रूप से बाइबिल का ज्ञान, और विशेष रूप से नीतिवचन की पुस्तक, धन, गरीबी और किसी के संसाधनों का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों सहित सामाजिक वास्तविकता के सभी पहलुओं के साथ गंभीर जुड़ाव प्रदान करती है। इसमें व्यक्तियों को आर्थिक सफलता के लिए अनुकूल आर्थिक नियमों, नैतिक और नैतिक सिद्धांतों और धार्मिक भावनाओं को सीखने और अभ्यास करने के लिए सावधानीपूर्वक दिशानिर्देश शामिल हैं। नीतिवचन की पुस्तक में हमारे पास जीवन में खुशी की खोज के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।

बाइबिल का ज्ञान कुछ व्यवहारों, गतिविधियों और विकल्पों के गंभीर परिणामों, गंभीर आर्थिक परिणामों की भी चेतावनी देता है। यह इस बारे में व्यावहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है कि धन को सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है और निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, बाइबिल का ज्ञान जीवन में विभिन्न चीजों, दृष्टिकोणों, आदतों और मूल्यों का गंभीर मूल्यांकन और प्राथमिकता देने के लिए मूल्य प्रणालियों के निर्माण में आर्थिक गणना को नियोजित करता है।

दिलचस्प बात यह है कि भौतिक समृद्धि को आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह सफलता का एकमात्र और अंतिम उपाय नहीं है, जैसा कि हम देखेंगे। न ही गरीबी हमेशा किसी के जीवन विकल्पों का सबसे अवांछनीय परिणाम होती है। जो सामग्री हम यहां पेश कर रहे हैं वह आधुनिक यहूदियों और ईसाइयों के लिए संसाधन प्रस्तुत करती है कि कैसे आज के पूंजीवादी वैश्विक माहौल में अच्छा जीवन जिया जाए और अच्छा किया जाए।

व्याख्यान 8 और 9 में मैं जो तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं वह पहला यह है कि नीतिवचन की पुस्तक समृद्धि से कहीं अधिक चिंतित है जितना आमतौर पर माना जाता है बल्कि शायद ही कभी प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा, यह कि समृद्धि को लेकर यह चिंता आम तौर पर मानी जाने वाली अपेक्षा से अधिक जटिल, बहुआयामी और समग्र है। और तीसरा, एक्लेसिएस्टेस और अय्यूब की पुस्तकों में दी गई समृद्धि के बारे में सामग्री नीतिवचन की पुस्तक का सुधार या आलोचना नहीं करती है, बल्कि इसके मुख्य विषयों पर सराहनात्मक रूप से विस्तार करती है।

मैं इसे नीतिवचन की पुस्तक के खिलाफ लोकप्रिय आरोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ करना चाहता हूं जो प्रचार करता प्रतीत होता है, या कम से कम समृद्धि के सरल प्रकार के सुसमाचार धर्मशास्त्रों या दृष्टिकोणों के लिए अनजाने संसाधन बनाता है। अब मैं समृद्धि सुसमाचार की एक संक्षिप्त और कुछ हद तक सरल परिभाषा की ओर मुड़ता हूँ। निम्नलिखित परिभाषा कोलिन्स डिक्शनरी से है।

समृद्धि का सुसमाचार, मैं उद्धृत करता हूं, एक आधुनिक संस्करण है या, कुछ के अनुसार, सुसमाचार का विकृत रूप है जिसके अनुसार भगवान का पूरा आशीर्वाद उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ उनके पास आते हैं, जिसमें धन, स्वास्थ्य और शक्ति शामिल हैं। इस पर दो टिप्पणियाँ. पहला यह है कि एक शब्दकोश प्रविष्टि में सुसमाचार के कुछ विकृतियों के अनुसार एक मूल्य विवरण देना असामान्य है, जो इस शब्दकोश प्रविष्टि के लेखक की भावना की ताकत को इंगित करता है और विवाद और कुछ से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालता है। , निश्चित रूप से, हाल के दशकों में समृद्धि सुसमाचार शिक्षण की अधिकता।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि, हां, वास्तव में, समृद्धि सुसमाचार शिक्षण आमतौर पर कम से कम इन तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। न केवल धन, जिसे समृद्धि सबसे सीधे तौर पर संदर्भित करती है, बल्कि स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक शक्ति भी है, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा हो, राजनीतिक शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो। ये सभी शामिल हैं.

अब, क्योंकि ये तीनों शामिल हैं, हम देख सकते हैं कि, निस्संदेह, मुद्दे इतने जटिल, समृद्ध और आकर्षक हैं कि दो संक्षिप्त व्याख्यानों में, मैं समृद्धि सुसमाचार शिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि मैं निकट भविष्य में नीतिवचन, एक्लेसिएस्टेस और अय्यूब की पुस्तकों में समृद्धि पर एक पुस्तक के प्रकाशन में लिखित रूप से ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन अभी, मैं इन व्याख्यानों में केवल धन से संबंधित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।

इसलिए, मैं इन व्याख्यानों से स्वास्थ्य और शक्ति को बाहर रखता हूं, इसलिए नहीं कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि सामग्री बहुत बड़ी होगी। यह वास्तव में एक पुस्तक-लंबाई है। इन तीनों को देखने के लिए यह एक पुस्तक-लंबा अध्ययन होगा।

विद्वानों की राय का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण. फिर, यह बहुत संक्षिप्त है, बस कुछ मुख्य बातें डालने और मेरी टिप्पणियों को एक बड़े अकादमिक और विद्वतापूर्ण परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि इस विषय पर लंबे योगदान के लिए और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और शायद कहा भी जाना चाहिए।

चर्चाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, नीतिवचन की पुस्तक में समृद्धि-प्रकार के शिक्षण से संबंधित विद्वानों की चर्चा, तथाकथित कर्म-परिणाम संबंध के बारे में क्लॉस कोच द्वारा 1955 में मूल रूप से जर्मन में एक लेख में उठाया गया विचार है जो प्रतीत होता है नीतिवचन की पुस्तक की कई बातों में यह इतना स्पष्ट है। कोच ने इसे ट्यूनरगेहेन्ज़ुसामेनहैंग कहा , और इसका शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है कार्य-परिणाम कनेक्शन। इस वाक्यांश का 1983 में अंग्रेजी में डीड-परिणाम निर्माण के रूप में अनुवाद किया गया था, और जुसामेनहैंग को कनेक्शन के बजाय निर्माण के रूप में अनुवाद करने से कार्य और परिणाम के बीच संबंध की निश्चित प्रकृति और भी मजबूत हो गई।

इसलिए, इसने सार्वभौमिक नियमों के बीच एक स्वचालित संबंध की धारणा को मजबूत किया, जैसा कि स्पष्ट रूप से कई कहावतों और उनके लगभग अपरिहार्य परिणामों में व्यक्त किया गया है। इस तरह के नियम स्पष्ट रूप से इतनी दृढ़ता से बनाए गए हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है कि क्लाउस कोच के तर्क के अनुसार भगवान के सक्रिय हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्य नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें अपने कार्यों का लाभ कमोबेश स्वतः ही प्राप्त होगा।

मैं इस पर थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, लेकिन अभी के लिए, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम यह महसूस करें कि क्लाउस कोच के लेख के अंग्रेजी अनुवाद को प्रभावी रूप से केवल पीटर हैटन ने 2008 में प्रकाशित एक पुस्तक में चुनौती दी है। लेकिन इस बीच, दुनिया कैसे काम करती है और मानव व्यवहार के परिणामों के बीच एक यंत्रवत संबंध का विचार अंग्रेजी भाषी दुनिया में विद्वानों, शिक्षाविदों और पादरियों के बीच व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। और इस तरह की अधिकांश समझ दुनिया भर में बहुत प्रभावशाली, बड़े, बड़े चर्चों में लोकप्रिय समृद्धि-प्रकार की शिक्षा का आधार भी है, चाहे वह उत्तरी अमेरिका में हो, यूरोप में कुछ स्थानों पर और विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में हो। भी।

नीतिवचन की पुस्तक वास्तव में इस विषय को प्रदान करने वाले सभी सबूतों की जांच करने के बाद हम इस पर बाद में वापस आएंगे। क्रेग ब्लॉमबर्ग के अनुसार, धन और समृद्धि पर उनकी पुस्तक में, कहावतें भौतिक संपत्ति पर पुराने नियम की शिक्षाओं में यकीनन सबसे सामान्य और कालातीत हैं। उनकी राय में, उनकी लौकिक प्रकृति का मतलब है कि वे अक्सर सच होते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में बिल्कुल सच नहीं होते।

तो, ब्लॉमबर्ग, एक नए नियम के विद्वान, जिन्होंने धन पर अपनी पुस्तक में नीतिवचन की पुस्तक पर एक महत्वपूर्ण अध्याय दिया है, वास्तव में क्लाउस कोच के दृष्टिकोण और कई लोगों के दृष्टिकोण को चुनौती दे रहे हैं जो समृद्धि सुसमाचार की शिक्षाओं का पालन करते हैं। हमारे पास नीतिवचन की पुस्तक पर टिप्पणीकार भी हैं जिनके पास नीतिवचन की पुस्तक में विभिन्न छंदों की व्याख्या करने के लिए मौलिक रूप से अलग-अलग व्याख्यात्मक दृष्टिकोण हैं। ट्रेम्पे लॉन्गमैन उन लोगों में से एक हैं जो तर्क देते हैं कि पुस्तक के अध्याय 10-31 में व्यक्तिगत कहावतों को संदर्भ के बजाय अलगाव में पढ़ा जाना चाहिए।

मैं वास्तव में, कई अवसरों पर, दिखाऊंगा कि कैसे कई कहावतों को एक साथ उस क्रम में पढ़ना, जिसमें वे पुस्तक में दिखाई देती हैं, जिसे मैं व्यक्तिगत, स्वतंत्र वाक्यों के बजाय कहावतों के समूह, या लौकिक समूहों के रूप में कहता हूं, उन कहावतों के अर्थ को समृद्ध करता है और मेरे विचार से, यह उन्हें बहुत अधिक सूक्ष्म, अधिक खुला-अंत वाला और बहुत अधिक बुद्धिमान भी बनाता है, ताकि लौकिक समूहों का एक साथ अर्थ अलग-अलग हिस्सों के योग से अधिक हो। मैं बाद में एक व्याख्यान में इस पर वापस आऊंगा जब हम विशेष रूप से अध्याय 10-29 से अन्य क्षेत्रों में उदाहरण देखेंगे। अंत में, आश्चर्यजनक रूप से, यह देखते हुए कि समृद्धि सुसमाचार की घटना से संबंधित इतने सारे लोगों के विचारों में नीतिवचन की पुस्तक स्पष्ट रूप से कितनी प्रमुख है, यह वास्तव में अपेक्षाकृत कुछ विशेषज्ञ अध्ययन हैं जो नीतिवचन की पुस्तक में धन पर मौजूद हैं।

जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वे डेरेक किडनर द्वारा, कैथरीन डेल द्वारा, ट्रेम्पे लॉन्गमैन की टिप्पणी के परिशिष्ट में, ब्लॉमबर्ग की पुस्तक में पहले से ही नीतिवचन की पुस्तक पर अपने अध्याय में धन और धन का उल्लेख किया गया है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है, टिमोथी सैंडोवल, नीतिवचन की पुस्तक में धन पर भी एक पुस्तक में। ऐसे कई उपचारों की एक विशेषता यह है कि वे बड़ी संख्या में कहावतों को पहचानते हैं जो स्पष्ट रूप से चीजों को जिस तरह से हैं, उसके बारे में बताते हैं, अस्तित्व के बयान देते हैं, वास्तविकता को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं, मूल्य निर्णय किए बिना। मैं इस पर बाद में वापस आऊंगा, लेकिन जैसा कि मुझे आशा है कि जब हम सामग्री का अध्ययन करेंगे, तो नीतिवचन की पुस्तक में प्रासंगिक सामग्री, कि कई कथन जो मूल्य-मुक्त प्रतीत होते हैं, वास्तव में प्रासंगिक रूप से इस तरह अंतर्निहित हैं तरीके से, और कभी-कभी हिब्रू में भी, कम से कम, इतने सूक्ष्म तरीके से, कि वे अप्रत्यक्ष रूप से पाठक को सोचने के लिए चुनौती देते हैं, क्या यह वास्तविकता जिसका यहां वर्णन किया जा रहा है, एक अच्छी बात है या बुरी बात? इसलिए, मैं कई लोगों, नीतिवचन की पुस्तक के कई अकादमिक व्याख्याकारों के कहने से आगे बढ़ूंगा, अर्थात् वे कथन भी, उनमें से सभी नहीं, बल्कि उनमें से कई, कई, बहुत सारे, जो स्पष्ट रूप से सिर्फ एक बयान देते हैं कि कैसे दुनिया की वास्तविकता यह है कि वास्तव में इन कथनों में मूल्य निर्णय जोड़ने के सूक्ष्म तरीके हैं।

फिर मैं लोकप्रिय उपचारों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण देना चाहता हूं। मुझे एक स्तर पर कहना होगा कि सामग्री निश्चित रूप से बहुत बड़ी है क्योंकि इस पर बहुत अधिक शिक्षण और उपदेश चल रहा है, इस विषय पर बहुत सारी लोकप्रिय किताबें, कई टीवी उपदेश इत्यादि हैं। इसकी खोज में कोई अपने जीवन के कई वर्ष बिता सकता है।

मेरा सर्वेक्षण केवल टीवी, टेलीविजन उपदेशों और समृद्धि सुसमाचार शिक्षण और उपदेश के अभ्यासकर्ताओं द्वारा विषय की विशिष्ट पुस्तकों या उपचारों के एक छोटे नमूने पर आधारित है। मैंने जो पाया है, और मैंने इसे चार शीर्षकों के तहत संक्षेप में प्रस्तुत किया है, और फिर से यह एक बहुत ही संक्षिप्त सर्वेक्षण है और निश्चित रूप से, बहुत कुछ किया जा सकता है और शायद किया जाना चाहिए, लेकिन इस व्याख्यान के उद्देश्य के लिए, मैं सोचता हूं इसे प्रबंधनीय रखें, मैं इसे अपेक्षाकृत छोटा रखूंगा। सबसे पहले, प्रचारक और शिक्षक बाइबिल में स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला से समृद्धि सुसमाचार शिक्षाओं का समर्थन करने के लिए अपनी सामग्री का चयन करते हैं।

नीतिवचन की पुस्तक उनमें से केवल एक है, बहुत अधिक उपदेश सामग्री, आश्चर्यजनक रूप से आती है, मैं इससे आश्चर्यचकित था, यह नए नियम से आती है और असंगत रूप से गॉस्पेल से आती है और विशेष रूप से यीशु के कथनों और शिक्षाओं के उद्धरणों के संबंध में। वे नीतिवचन की पुस्तक के कथनों की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ, मुझे कहना होगा, और इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि सुसमाचार में यीशु द्वारा कही गई बहुत सी चीजों की व्याख्या की जा सकती है या समृद्धि सुसमाचार-प्रकार की शिक्षा का समर्थन करने के लिए निश्चित रूप से व्याख्या की गई है।

मुझे आश्चर्य हुआ। दूसरे, इनमें से कई उपदेश और उपचार हर जगह बाइबिल के संदर्भों से भरे हुए हैं। इसलिए, समृद्धि सुसमाचार शिक्षण स्वयं को मौलिक रूप से बाइबिल शिक्षण के रूप में चित्रित करता है।

यह लगभग विशेष रूप से बाइबल पर आधारित है, कम से कम प्रचारकों द्वारा दिए जा रहे प्रकट बयानों में। हालाँकि, बहुत दिलचस्प है, वस्तुतः सभी संदर्भ जो मैंने उपदेशों और लोकप्रिय पुस्तकों दोनों में देखे हैं, उनका उपयोग इस तरह से किया जाता है जिसे अक्सर अकादमिक हलकों में प्रूफ-टेक्स्टिंग के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रूफ़ टेक्स्टिंग का मतलब है कि यदि कोई संदर्भ दिया गया है, और मुझे पता है कि मैं यहां कुछ हद तक कठोर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कठोर बिंदु बनाने की ज़रूरत है, कि यदि बाइबिल में कोई संदर्भ दिया गया है, तो यह केवल एक बयान है, अक्सर एक कविता का आधा हिस्सा या एक श्लोक, क्रम में अधिकतम दो श्लोक, उपदेशक के तर्कों का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से धर्मग्रंथ के विभिन्न हिस्सों से चार, पांच, छह, सात छंदों की एक श्रृंखला उद्धृत की जा रही है।

यदि संदर्भ कहता है, कि उपदेशक और शिक्षक बाइबिल शिक्षण में क्या कहना चाहते हैं, तो बात को साबित करने के लिए उद्धृत किया जाता है, और अब यहां महत्वपूर्ण भाग आता है, बिना किसी व्याख्या या औचित्य के। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बयान जिसे संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है, और इन सभी बयानों, उनमें से लगभग सभी को संदर्भ से बाहर ले जाया जाता है, लगभग किसी भी चीज़ का समर्थन करने के लिए बनाया जा सकता है यदि तत्काल या व्यापक संदर्भ पर विचार नहीं किया जा रहा है। और आप इसे स्वयं किसी भी चीज़ पर आज़मा सकते हैं।

यदि आप कोई पता देते हैं या यदि आप एक पत्र लिखते हैं और आपके पत्र में किसी भी प्रकार के कथन को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि आप वास्तव में जो कहना चाहते थे उसके विपरीत, जो आपके लिखते समय स्पष्ट था। आपके पत्र का पैराग्राफ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आपके पत्र का केवल एक हिस्सा संदर्भ से बाहर उद्धृत किया जा रहा है। यह मुझे तीसरे बिंदु पर लाता है, जिसके बारे में मैं पहले ही संकेत दे चुका हूं। अंशों को लगभग हमेशा संदर्भ से हटकर उद्धृत किया जाता है।

अंतर्निहित धारणा बाइबिल में एक मौलिक विश्वास है, और यह एक अच्छी बात है जिसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। लेकिन इसके पीछे अंतर्निहित धारणा यह है कि बाइबल में सब कुछ और कुछ भी इतना स्पष्ट रूप से सत्य है कि इसे लगभग किसी भी परिस्थिति में छोटे आकार के सत्य कथन के रूप में उद्धृत किया जा सकता है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण, व्याख्या या बारीकियों की आवश्यकता नहीं है। और यह एक खतरनाक बात है.

यह बहुत खतरनाक बात है. और तुलना करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मनी में ऐसे लोग थे जो यहूदियों के नरसंहार का समर्थन करने के लिए बाइबिल का हवाला दे रहे थे। 18वीं, 19वीं और यहां तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी ऐसे लोग थे, और शायद आज भी उत्तरी अमेरिका में कुछ लोग हैं, जो गुलामी का समर्थन करने के लिए संदर्भ से बाहर बाइबिल के अंश उद्धृत करेंगे।

और मैं कई अन्य उदाहरणों के साथ आगे बढ़ सकता हूं। संदर्भ से बाहर बाइबिल के कथनों को उद्धृत करना स्वीकार्य नहीं है यदि हम वास्तव में मानते हैं कि यह जीवित ईश्वर है जो इन शब्दों के माध्यम से तब और अब की दुनिया के जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करता है। फिर मेरा चौथा बिंदु, और फिर मैंने पहले ही इस पर थोड़ा संकेत दिया है, धर्मग्रंथों और व्यक्तिगत अंशों या वाक्यांशों या बयानों के पूरे अर्थ को स्वयं-स्पष्ट रूप से स्पष्ट और व्याख्या की आवश्यकता के बिना देखा जाता है।

जब हम नीतिवचन की पुस्तक को देखना शुरू करते हैं, तो मैं कुछ उदाहरण दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक ही वाक्यांश की अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है, और ये कथन लगभग उतने सीधे और स्पष्ट नहीं हैं जितना कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो, यह वास्तव में व्याख्यान का परिचय था। अब हम समृद्धि को नीतिवचन की पुस्तक में ही देखना शुरू करेंगे।

सबसे पहले, मैं परिदृश्य को स्पष्ट करने के लिए धन के बारे में कुछ सामान्य कथनों से शुरुआत करना चाहता हूँ। बुद्धि या धार्मिकता के प्रतिफल या परिणाम के रूप में धन के बारे में कई सामान्य कथन हैं जिनकी मोटे तौर पर कल्पना की गई है। अक्सर, लेकिन हमेशा नहीं, भगवान को स्पष्ट रूप से ऐसे इनाम के स्रोत के रूप में नामित किया जाता है, जो वांछनीय व्यवहार के लिए इनाम देता है।

यहां एक उदाहरण अध्याय 13, श्लोक 11 है। जल्दबाजी में अर्जित किया गया धन घटता जाएगा, लेकिन जो थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, वे इसे बढ़ाते हैं। आशा में विलम्ब करने से मन उदास हो जाता है, परन्तु जो अभिलाषा पूरी होती है वह जीवन का वृक्ष है।

मैं बाद में अध्याय 13, श्लोक 11 पर वापस आऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती श्लोक, श्लोक 11 के संयोजन में, आशा पर श्लोक 12 यह पहचानता है कि इंतजार करना कितना कठिन है, लेकिन लंबी अवधि में महान वादा करता है। आशा में विलम्ब करने से मन उदास हो जाता है, परन्तु जो अभिलाषा पूरी होती है वह जीवन का वृक्ष है।

और तुरंत ही हम विभिन्न व्याख्याओं की संभावना से टकरा रहे हैं। इस कविता की सबसे सीधी व्याख्या, कि आशा को स्थगित करना दिल को बीमार कर देता है, लेकिन पूरी हुई इच्छा जीवन का वृक्ष है, यह स्पष्ट है कि किसी की इच्छा को पूरा करना, जीवन का वृक्ष होने के नाते, किसी की आशा को स्थगित करने से कहीं बेहतर है क्योंकि यह दिल को बीमार कर देता है. यह इस श्लोक का स्पष्ट, सीधा अर्थ है।

लेकिन, अगर इसे श्लोक 11 के साथ जोड़ा जाए, जो कहता है, जल्दबाजी में, तुरंत, तुरंत, तुरंत प्राप्त किया गया धन कम हो जाएगा, जबकि जो लोग थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, और उन्हें वहां पहुंचने में लंबा समय लगता है, उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी , इस महत्व पर प्रकाश डालता है कि यह धन कितनी जल्दी प्राप्त हुआ है। और जो धन जल्दी मिल जाता है, वह अच्छा नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है, जबकि जो धन थोड़ा-थोड़ा करके, अर्थात् लंबे समय की कड़ी मेहनत से, परिश्रम से, कौशल से, कड़ी मेहनत से, धैर्य से, दृढ़ता से प्राप्त होता है, वह अच्छा नहीं होता। , ये सभी महत्वपूर्ण मूल्य, जो एक इच्छा की पूर्ति होगी, भले ही हर किसी के लिए आग्रह, निश्चित रूप से, किसी की इच्छा और आशा को तुरंत पूरा करना है, क्योंकि तत्काल संतुष्टि में देरी, विलंबित संतुष्टि, कठिन है, है कठिन। तो, यहां हम पहले से ही उन पहले बयानों में से एक में हैं जिन पर हमने गौर किया है।

अब मैं नीतिवचनों के दूसरे समूह की ओर मुड़ता हूँ, जिन्हें मैं एक के बाद एक उद्धृत करने जा रहा हूँ, और फिर उन पर कुछ टिप्पणियाँ करूँगा। अध्याय 13, श्लोक 21, विपत्ति पापियों का पीछा करती है, परन्तु भलाई धर्मियों का प्रतिफल देती है। भले लोग अपने नाती-पोतों के लिए भाग छोड़ जाते हैं, परन्तु पापियों का धन धर्मियों के लिये छोड़ दिया जाता है।

यह तो सीधा-सीधा प्रतीत होता है. फिर, निःसंदेह, ऐसा नहीं है। मेरे पास यह दिखाने का समय नहीं है कि क्यों और कैसे।

लेकिन मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि ऐसी कहावतें हैं जो सीधी लगती हैं, और वे सुझाव देती हैं कि यदि कोई पापी नहीं है, लेकिन धर्मी है, तो उसे धन का आशीर्वाद मिलेगा। इसे निष्क्रिय स्वर में तैयार किया गया है, इसलिए यह नहीं बताया गया है कि इनाम कैसे मिलता है। यह स्पष्ट नहीं है कि पापियों का धन धर्मियों के लिए कैसे रखा जाता है, और कौन जमा कर रहा है।

क्या ये स्वयं धर्मी हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह कहता है, परन्तु पापी का धन धर्मियों के लिये रखा जाता है। तो, धर्मी वे हैं जो बिछाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में, यह पापी ही हैं, जो अपना धन अन्यायपूर्वक जमा करते हैं, वे ही हैं जो इसे धर्मियों के लिए जमा कर रहे हैं।

वास्तव में? क्या वास्तविक दुनिया में यह सच है? क्या तब यह सच होता? ईमानदारी से कहूँ तो शायद नहीं। तो, इस अप्रत्यक्ष मौखिक कथन के पीछे जो छिपा हो सकता है वह यह है कि यह वास्तव में ईश्वर है जो पापियों के धन को धर्मियों के लिए दान कर रहा है। और इसलिए, जब यह कहता है, दुर्भाग्य पापियों का पीछा करता है, लेकिन समृद्धि धर्मियों को पुरस्कृत करती है, फिर से इस वाक्य में, श्लोक 21, ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्धि स्वयं धर्मियों को पुरस्कृत कर रही है।

लेकिन उसके पीछे कौन है? और आंशिक रूप से यही कारण है कि हमारे पास क्लाउस कोच का पहला तर्क है कि कार्य और परिणाम के बीच लगभग स्वचालित संबंध है। इसलिए, धार्मिकता समृद्धि में अपना प्रतिफल लाती है। और मैं कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पापियों का उल्लेख किया गया है, कि इसके पीछे ईश्वर ही हो सकता है, भले ही ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया हो।

और निस्संदेह, अधिकांश समृद्धि सुसमाचार शिक्षक और प्रचारक उस श्लोक की व्याख्या इसी प्रकार करेंगे। तो, फिर से, हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ संभव हैं। मैं अध्याय 13, श्लोक 23 की ओर मुड़ता हूँ, इसलिए केवल एक श्लोक बाद में।

कंगालों के खेत में बहुत अन्न उपज सकता है, परन्तु वह अन्याय के कारण नष्ट हो जाता है। हम इस पर बाद में वापस आएंगे। 1411, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, परन्तु मूर्ख उसे अपने ही हाथों से ढा देता है।

यदि हम इस बाद के कथन की तुलना उसी अध्याय, अध्याय 14 के श्लोक 11 से करें, तो यह कहता है, दुष्टों का घर नष्ट हो जाता है, परन्तु सीधे लोगों का तम्बू फलता-फूलता है। खरे लोगों के तम्बू को कौन फुलाता है? दुष्टों का घर कौन उजाड़ता है? पद 1 में, बुद्धिमान स्त्री ही घर बनाती है। यह मूर्ख स्त्री ही है जो इसे फाड़ देती है।

तो, फिर से, छंदों में अलग-अलग बारीकियां हैं, एक ही अध्याय में बहुत समान छंद हैं। अध्याय 15, श्लोक 6, धर्मी के घर में बहुत धन होता है, परन्तु दुष्ट की कमाई पर विपत्ति आती है। फिर, इसे सीधे-सीधे समृद्धि कथन के रूप में पढ़ा जा सकता है।

मैं फिर से कहूंगा, अगर हमारे पास समय होता, तो यहां बहुत अधिक बारीकियां होतीं। अध्याय 15, पद 25 में, प्रभु अभिमानियों के घर को ढा देता है, परन्तु विधवा की सीमाओं को बनाए रखता है। तो, यहां हमारे पास अप्रिय पात्रों के घर को तोड़े जाने के बारे में एक स्पष्ट कथन है।

और यहाँ यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यह भगवान ही है जो कार्य करता है। फिर अध्याय 19, श्लोक 14, घर और धन तो माता-पिता से मिलते हैं, परन्तु समझदार पत्नी यहोवा से मिलती है। और यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, निःसंदेह, कुछ ऐसी संपत्ति है जिसके योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त नहीं किया जाता है, लेकिन उदाहरण के लिए, वह केवल विरासत के माध्यम से अनुग्रहपूर्वक प्राप्त किया जाता है।

और फिर भी, अध्याय 19, श्लोक 14 सुझाव देता है कि एक बुद्धिमान जीवनसाथी, इस मामले में, पुरुष-उन्मुख प्राचीन साहित्य, एक पत्नी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात सभी समाजों में सभी युगों में सच है, इसके विपरीत , एक बुद्धिमान पति पाना भगवान का एक उपहार है। और यहां यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि सकारात्मक पारिवारिक रिश्तों को धन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक वांछनीय माना जाता है। इन छंदों से जो उभरता है वह यह धारणा है कि धन का अधिग्रहण या प्रतिधारण विश्वास और धार्मिक कारणों से उदारतापूर्वक देने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समाज में जरूरतमंदों के प्रति उदारता पर निर्भर करता है।

मैं अब नीतिवचन की पुस्तक में कुछ अन्य मूलभूत धारणाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, और मैं उनमें से प्रत्येक को बिना किसी स्पष्टीकरण के सिर्फ एक या दो छंदों के साथ समर्थन दूंगा, हालांकि फिर से हम उनमें से प्रत्येक पर आसानी से एक लंबा समय बिता सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वह उनमें से प्रत्येक श्लोक में काफी स्पष्ट है, इसलिए मुझे ऐसी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है जो सार्थक होगी और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे समृद्ध करेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कविता स्वयं ही काफी कुछ कहती है बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं। तो सबसे पहले, बुद्धिमान पिता की शिक्षा आज्ञाएँ, जो ज्ञान से पहचानी जाती हैं, लंबी उम्र और संभवतः स्वास्थ्य और धन लाती हैं। उदाहरण के लिए, अध्याय 3, श्लोक 1 में, मेरे बच्चे, मेरी शिक्षा को मत भूलो, परन्तु अपने हृदय को मेरी आज्ञाओं पर चलने दो।

क्योंकि, और अब प्रेरणा आती है, जीवन के दिनों और वर्षों की लंबाई और प्रचुर कल्याण के लिए जो वे तुम्हें देंगे। फिर, और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं अभी स्वयं प्रूफ-टेक्स्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं संक्षिप्तता के लिए ऐसा कर रहा हूं, और यहां मुझे लगता है कि कथन काफी सीधा है।

फिर एक और दिलचस्प बात, व्यक्तिगत ज्ञान परम अच्छा है, जो आर्थिक धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, श्लोक 10 से 11, हम पहले ही एक व्याख्यान में इस पर चर्चा कर चुके हैं। चाँदी की सन्ती मेरी शिक्षा, और उत्तम सोने की सन्ती ज्ञान ग्रहण करो।

क्योंकि बुद्धि रत्नों से उत्तम है, और जो कुछ तुम चाहो वह सब उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए बौद्धिक, आध्यात्मिक गुणों को भौतिक संपदा के संबंध में आर्थिक रूप से चाही जाने वाली किसी भी अन्य चीज़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेडी विजडम स्वयं अपने बारे में यही कहती है।

फिर, व्यक्तिगत ज्ञान धार्मिकता के माध्यम से सामाजिक सफलता या सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रचुर धन लाता है। फिर, अध्याय 8, श्लोक 18 से 20 तक, धन और सम्मान मेरे साथ हैं, धन और समृद्धि स्थायी है। मेरा फल सोने से, वरन चोखे सोने से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चान्दी से भी उत्तम है।

मैं न्याय के मार्ग पर धर्म के मार्ग पर चलता हूं, और जो मुझ से प्रेम रखते हैं, उन्हें मैं धन देता हूं, और उनके भण्डार भर देता हूं। बुद्धि सफलता और प्रचुर धन लाती है, लेकिन वह ऐसा उस व्यक्ति को धर्मी बनने में मदद करके करती है जिसके पास बुद्धि है। अब मैं मुड़ता हूं, और यह इस व्याख्यान में काफी महत्वपूर्ण खंड है, मैं अब इस तथ्य की ओर मुड़ता हूं कि पूरी किताब में कई कहावतों में, भगवान पेशेवर ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं या उसका पक्ष लेते हैं।

तो, यह कहावतों की एक धार्मिक श्रेणी है, लेकिन यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि दैवीय कृपा और आशीर्वाद के बीच आध्यात्मिक संबंध किसी के विश्वास, किसी की आध्यात्मिकता, किसी की भावनाओं, किसी के दृष्टिकोण या किसी भी चीज़ के माध्यम से नहीं है, बल्कि इसे इसके विरुद्ध मापा जाता है बाज़ार में सीधा आर्थिक आदान-प्रदान। यह कार्यस्थल पर ईमानदार होने के बारे में है। यहां कुछ कहावतें दी गई हैं.

वास्तव में, ऐसा कहने से पहले, मुझे यह भी कहना चाहिए, कि जब हम इन कथनों में ईश्वर की कृपा या ईश्वर की स्वीकृति या ईश्वर की प्रसन्नता के बारे में सुनते हैं, तो हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि यह किसी तरह एक अलग मूल्य कथन या निर्णय है जिसमें दिव्य इकाई शामिल है। स्वर्ग कहीं न कहीं दूर से मानव प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, बल्कि ये बातें जो सुझाव देती प्रतीत होती हैं वह यह है कि ईश्वर मानव व्यवहार में भावनात्मक रूप से शामिल है। कहावतों का वास्तव में मतलब यह है कि भगवान सही प्रकार के आर्थिक व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। आश्चर्यजनक।

ईश्वर मानवीय ईमानदारी से सक्रिय रूप से प्रसन्न होता है। अध्याय 11, पद 1. झूठा तराजू यहोवा को घृणित लगता है, परन्तु वह ठीक बाट से प्रसन्न होता है। निःसंदेह, यह प्राचीन पैमानों पर वापस जाता है।

अगर हम हममें से कई लोगों के बारे में सोचें, उम्मीद है कि दुनिया भर में, अभी भी स्थानीय किसान के बाजार में जाने और ताजा उपज खरीदने में सक्षम हैं, तो उपज को तराजू में तौला जाएगा, और उपज का वजन तराजू के मुकाबले तौला जाएगा, संतुलित किया जाएगा। वजन या एक पत्थर या धातु का टुकड़ा जो एक निश्चित वजन निर्दिष्ट करता है। और यह झूठा संतुलन है जो भगवान के लिए घृणित है। फिर, न केवल एक मूल्य, एक कानूनी मूल्य निर्णय, बल्कि भगवान वास्तव में इससे घृणा करते हैं।

भगवान इसे सक्रिय रूप से नापसंद करते हैं। जबकि यदि व्यापारी सटीक पैमानों का उपयोग करते हैं, या इसे अधिक व्यापक रूप से कहें तो, अन्य उद्योगों या वाणिज्यिक संदर्भों में, यदि लोग ईमानदार हैं और वह उत्पाद बेचते हैं जिसका वे खरीदार से वादा करते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को अच्छा व्यवसाय होते हुए देखने में आनंद आता है जहां आर्थिक लेनदेन में हर कोई जीतता है।

इसी तरह, बहुत समान, अध्याय 16, श्लोक 11। ईमानदार तराजू और तराजू भगवान के हैं। थैले में जितने भी वजन हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं।

यहां विचार यह है कि जो कोई भी ईमानदार व्यवसायी है, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसा करने के लिए ईश्वर द्वारा ऊर्जावान, सशक्त और सक्षम और प्रेरित किया गया है। एक दिलचस्प विचार यह है कि अच्छी बाज़ार शक्तियों और स्वस्थ बाज़ार व्यवहार के पीछे असली शक्ति स्वयं ईश्वर हैं। अक्सर पूंजीवादी समाजों में, अर्थशास्त्र की चर्चाओं में, जब लोग बाज़ार के बारे में बात करते हैं, तो बाज़ार मानवीकृत हो जाता है, उसी प्रकार मानवीकृत ज्ञान भी।

और बाज़ार यह करता है और बाज़ार वह करता है और बाज़ार सुधार करता है और बाज़ार इस तरह की सभी चीज़ों के साथ अंतःक्रिया करता है। अचानक बाज़ार लगभग एक अतिमानवीय अर्ध-दिव्य प्राणी बन गया है। नीतिवचन की पुस्तक बाज़ार का मानवीकरण नहीं करती बल्कि कहती है कि यह ईश्वर ही है जो उन तरीकों के पीछे है जिनसे समाज के लिए अच्छे आर्थिक व्यवहार और आर्थिक कल्याण को आधार बनाया जाता है।

ईश्वर ही है जो इसे प्राप्त कराता है। और फिर से हम देख सकते हैं कि एक व्याख्या या इतना स्पष्ट रूप से सरल कथन कितना समृद्ध हो सकता है। अध्याय 20, श्लोक 10.

भिन्न-भिन्न बाट और भिन्न-भिन्न माप दोनों ही प्रभु के लिए घृणित हैं। अब वह किस बारे में है? सबसे पहले, विविध वजन और माप, इसलिए वजन वजन के बारे में हैं, किसी वस्तु के वजन को मापते हैं जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है, जबकि माप उस वस्तु की मात्रा को माप रहे हैं जिसे बेचा या खरीदा जा रहा है। तथ्य यह है कि हम विविध भार और विविध मापों के बारे में बात कर रहे हैं, इसका संबंध इस तथ्य से है कि जो व्यापारी खरीदार को उनके मूल्य से अधिक पैसा खोने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह तब होता है जब व्यापारी या विक्रेता, जब व्यापारी होते हैं कोई वस्तु बेचते समय, वे एक वजन देंगे जिस पर लिखा होगा कि यह एक किलोग्राम या दो पाउंड या कुछ भी है, लेकिन वास्तव में माप केवल डेढ़ पाउंड या केवल 900 ग्राम है, न कि एक हजार ग्राम प्रति किलोग्राम।

जबकि यदि वही व्यापारी कोई वस्तु खरीद रहा है जिसे वे बेचना चाहते हैं, तो वे चाल को उलट देते हैं। और जब वे कहते हैं, ओह, मैं आपसे एक किलोग्राम चावल खरीदना चाहता हूं, वास्तव में, वे जो कर रहे हैं वह यह है कि वे उस पर वजन डाल रहे हैं यानी डेढ़ किलोग्राम। तो एक किलो के दाम में उन्हें डेढ़ किलो के दाम में चावल मिलता है.

यह उस तरह का विचार है. और फिर, जैसे वे प्रभु के लिए घृणित हैं। यह केवल एक पृथक मूल्य विवरण नहीं है।

परमेश्वर इस प्रकार की चीज़ से सक्रिय रूप से घृणा और नफ़रत करता है। और जब लोग अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में दूसरों का फायदा उठाते हैं तो भगवान भावनात्मक रूप से शामिल होते हैं। फिर अध्याय 20 श्लोक 23, अलग-अलग बाटों से प्रभु को घृणा आती है और झूठे तराजू अच्छे नहीं होते।

2017, धोखे से प्राप्त रोटी मीठी होती है, लेकिन बाद में मुंह बजरी से भर जाएगा। क्या बयान है! छल से प्राप्त रोटी मीठी होती है। तो अब यहाँ रोटी निश्चित रूप से एक रूपक है जो किसी भी प्रकार के लाभ, आर्थिक लाभ का वर्णन करती है।

और रूपक का उपयोग एक शारीरिक अनुभूति, आनंददायक शारीरिक अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात् चालाकी और धोखे के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह बहुत आकर्षक लगता है, शुरुआत में इसका स्वाद अच्छा लगता है, ओह कितना अच्छा है, मैं उससे या उससे बेहतर हो गया या जो भी हो। यह मीठा लगता है। लेकिन बाद में, कहावत है, यह किसी के मुंह में बजरी बन जाएगा।

धोखा देने का दीर्घकालिक परिणाम होता है। यहाँ कहावत यही कहना चाह रही है। मेरा अंतिम उदाहरण, कई अन्य हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंतिम उदाहरण यहां अध्याय 21 श्लोक 6 है, झूठ बोलकर खजाना प्राप्त करना क्षणभंगुर वाष्प और मृत्यु का जाल है।

क्या आश्चर्यजनक बयान है! तो यहाँ कोई है जो, चाहे ऐसा करना हो, हो सकता है कि उन्हें रिश्वत दी गई हो, झूठी गवाही देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया हो, या उन्हें किसी वस्तु के मूल्य पर विशेषज्ञ की राय देने के लिए कहा गया हो जो बिक्री के लिए है या जो भी हो , और वे बड़ा पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और वे बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। उन्हें इससे खजाना मिलता है। लेकिन कहावत है कि इस तरह से प्राप्त किया गया खजाना हवा के झोंके की तरह है, सांस की तरह है, ठंडी सुबह में एक मानवीय सांस जो तुरंत वाष्पित हो जाती है।

यह एक पल के लिए बहुत अच्छा लगता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और इससे भी बदतर, अंततः, यह मृत्यु का जाल है, क्योंकि मेरा स्पष्ट विश्वास है कि दैवीय न्याय के माध्यम से इसके परिणाम होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रकार के अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवहार का दूसरा पक्ष है।

समृद्धि-प्रकार के शिक्षण के संबंध में। और समृद्धि सुसमाचार शिक्षण अभ्यासकर्ताओं के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, मुझे लगता है कि वे आंशिक रूप से इसके बारे में जानते हैं। और यही वह बात है, कि कभी-कभी, शायद वास्तव में अक्सर, धर्मी व्यक्ति दूसरों के अन्याय से पीड़ित हो सकता है।

इसलिए, जबकि नीतिवचन की पुस्तक उन लोगों से वादा करती है जो धार्मिक तरीकों से व्यवहार करते हैं, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का आशीर्वाद, उनके लिए आने वाले पुरस्कार और बाकी सब कुछ, यह इस तथ्य के बारे में भी यथार्थवादी है कि भले ही सिर्फ धार्मिक, सभ्य, ईमानदार लोग कम हो सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके कुछ बचाएं, अपने लिए अच्छा करें, आर्थिक और सामाजिक रूप से और अन्य सभी चीजों में प्रगति करें, हमेशा यह असुरक्षा और संभावना बनी रहती है कि दूसरे लोग इसे उन तरीकों से उनसे छीन लें जैसा हमने अभी बताया है और कई अन्य तरीकों से भी ऐसा करना पड़ता है। दोनों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अपराधों के साथ और व्यापक समाज में अन्यायपूर्ण व्यवस्थित नियमों, दुनिया में प्रणालीगत अन्याय के साथ भी। तो, यहाँ कुछ उदाहरण हैं। अध्याय 11, श्लोक 30.

धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है, परन्तु हिंसा प्राणों को हर लेती है। फिर, और भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री है, इसलिए धैर्य रखें। अध्याय 11, श्लोक 28 में पहले दो श्लोकों के संदर्भ में, यह कहा गया है, जो लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं वे सूख जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग हरे पत्तों की तरह फूलेंगे।

तो, यहां हमारे पास वनस्पति कल्पना है, जीवन का वृक्ष, धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है, लेकिन इसे हिंसा से छीना जा सकता है। जबकि जो लोग अपने धन पर भरोसा करते हैं, और यहां ये आवश्यक रूप से बुरे लोग या अन्यायी लोग या दुष्ट लोग नहीं हैं, बल्कि ये धर्मी लोग, सभ्य लोग हो सकते हैं जो अपने धन पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्योंकि, जैसा कि हमने पहले दो श्लोक पढ़े हैं, ऐसा हो सकता है हिंसा से छीन लिया जाए. यदि वे इसी पर भरोसा करते हैं, तो यह उनके हाथों से ख़त्म हो सकता है।

जबकि जो लोग न केवल धन में रुचि रखते हैं, बल्कि धार्मिकता, नैतिक और आर्थिक शालीनता, ईमानदारी, अपने समुदायों के कल्याण में योगदान देने में भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, कहावत है, हरी पत्तियों की तरह खिलेंगे। और अंततः, उनका फल, पद 30 में धर्मी लोगों का फल, जीवन का वृक्ष बन जाएगा। जीवन का वृक्ष किसके लिए? खुद के लिए? शायद।

लेकिन अधिक संभावना है, यदि वे धर्मी हैं क्योंकि वे अपने धन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो शायद उसी प्रकार उनकी धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष बन जाता है, उनके लिए नहीं, बल्कि उनके आस-पास के दूसरों की भलाई और लाभ के लिए। वे, वास्तव में, अपनी धार्मिकता के माध्यम से दूसरों के लिए जीवन का वृक्ष हैं, जिसे वे धन की इच्छा से पहले रखते हैं। वे अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम के दिव्य गुणों पर भरोसा करते हैं।

यही बात उन्हें धर्मी बनाती है। हम कुछ ही मिनटों में धार्मिकता और अन्य लोगों पर इसके प्रभाव पर वापस आएँगे। निम्नलिखित श्लोक से पता चलता है कि गरीब लोग कड़ी मेहनत के माध्यम से वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक अन्याय या विशिष्ट शोषण उन्हें उनके काम के फल से वंचित कर सकता है।

अध्याय 13, श्लोक 23. कंगालों के खेत में बहुत अन्न उपज सकता है, परन्तु वह अन्याय के कारण नष्ट हो जाता है। हमें नहीं बताया गया कि वह अन्याय क्या है.

यह कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें जो करने की ज़रूरत है वह कल्पनाशील रूप से व्याख्या करना है कि वह अन्याय क्या हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि यह विशिष्ट शोषण हो सकता है, यह सामान्य रूप से सामाजिक अन्याय हो सकता है, यह एक अपराध हो सकता है, यह हिंसक चोरी हो सकती है, सभी प्रकार की विभिन्न चीजें हो सकती हैं।

कथन की अनिर्धारित प्रकृति इन सभी संभावनाओं को खोलती है जो सभ्य लोगों की उपलब्धियों, इस जीवन में आर्थिक उपलब्धियों को समाप्त होने के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगले और कई अन्य छंदों को सलाह के रूप में व्यक्त किया गया है और अनिवार्य रूप में एक आदेश के रूप में व्यक्त किया गया है। अध्याय 22, श्लोक 28.

अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित प्राचीन स्मारक को मत हटाओ। फिर, और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आयत से पता चलता है कि संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर मामला है। इसकी तुलना निम्नलिखित श्लोक से करें, जो अनाथों को अनाथों, विधवाओं और विदेशियों के महत्वपूर्ण त्रय में से एक बताता है, जो पूरी बाइबिल में और विशेष रूप से भविष्यवाणी की पुस्तकों और नीतिवचन की पुस्तक में भगवान की विशेष सुरक्षा के अधीन हैं।

वे तीन अनाथ, विधवा और विदेशी हैं। अध्याय 23, श्लोक 10 और 11. किसी प्राचीन स्मारक को मत हटाओ या अनाथों के खेतों पर अतिक्रमण मत करो, क्योंकि उनका उद्धारकर्ता शक्तिशाली है।

तुम्हारे विरुद्ध अपना पक्ष रखेगा । इन लोगों को एक उद्धारक की आवश्यकता क्यों है और उस उद्धारक को किसी कारण की पैरवी करने की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण यह है कि आम तौर पर प्राचीन इज़राइली समाज में, जो लोग अदालत में खड़े हो सकते थे और न्यायसंगत उपचार के लिए मामला बना सकते थे, वे समाज के पुरुष होंगे। इसलिए, विधवाओं और अनाथों के पिता और पति नहीं होते हैं और विदेशियों को अक्सर अदालतों में स्वदेशी इज़राइलियों की तरह अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाती है और इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

और यहां उद्धारक, जिसमें अक्सर धार्मिक अर्थ होते हैं, इस कविता में संभवतः भगवान है। वास्तव में, ईश्वर समाज के कमजोर लोगों के लिए चिंतित है, जो आर्थिक शोषण के खिलाफ खुद की मदद या बचाव नहीं कर सकते हैं। जैसे, उदाहरण के लिए, 15, 25 में।

यहोवा अभिमानियों का घर ढा देता है, परन्तु विधवा की सीमा बनाए रखता है। अध्याय 24, पद 15. डाकू के समान धर्मी के घर के विरूद्ध घात में मत रहो।

उस स्थान पर हिंसा न करो जहां धर्मी लोग रहते हैं। पद 16. क्योंकि चाहे वे सात बार गिरे, तौभी फिर उठ खड़े होंगे।

परन्तु दुष्ट लोग विपत्ति से परास्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे? फिर, यह शायद एक तरह का बयान है। यदि हम इसे विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रेरणा कुछ हद तक अवास्तविक है क्योंकि अक्सर, निश्चित रूप से, जब गरीबों, अनाथों, विधवाओं और विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वे सात बार भी नहीं उठ पाते हैं।

विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से बहुत कम लोगों में वह दृढ़ता होती है। और यह भी सच है कि दुष्टों को इस जीवन में हमेशा विपत्ति से परास्त नहीं किया जाता है। लेकिन यहां लौकिक संग्रह के धार्मिक ज्ञान से पता चलता है कि समीकरण के दोनों तरफ एक दीर्घकालिक परिणाम है क्योंकि भगवान मनुष्यों के मामलों में रुचि रखते हैं और विशेष रूप से उन लोगों की भलाई में रुचि रखते हैं जो समाज में इतने कमजोर हैं वे अपनी मदद नहीं कर सकते.

अब हम एक छोटा ब्रेक लेने जा रहे हैं और फिर हम नीतिवचन की पुस्तक में समृद्धि पर दूसरे भाग के साथ व्याख्यान नौ के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।