**डॉ. अगस्त कोंकेल, नीतिवचन, सत्र 4**

© 2024 अगस्त कोंकेल और टेड हिल्डेब्रांट

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. ऑगस्ट कुंकेल हैं। यह सत्र संख्या चार है, ज्ञान का कार्य, व्याख्यान दो। नीतिवचन पर हमारे चिंतन में हमारी चौथी बातचीत में आपका स्वागत है।

हमारी पहली तीन वार्ताओं में, हमें नीतिवचन, इसकी संरचना और लेडी विजडम के आह्वान से परिचित कराया गया है। यह हमें प्रस्तावना के दूसरे भाषण में लाता है, या जिसे मैंने व्याख्यान दो कहा है, जो नीतिवचन की पुस्तक का दूसरा अध्याय है। यह नीतिवचन और निर्देश के पूरे खंड में एक अनूठा अध्याय है।

यह 22 छंदों का एक समेकित अध्याय है जिसमें ज्ञान प्राप्त करने का साधन और अंत बताया गया है। यह सब एक लंबे सशर्त वाक्य के रूप में निर्मित है। एक सशर्त वाक्य एक यदि-तब प्रकार का वाक्य है।

तो, स्थितियाँ यदि हैं। इसलिए, यदि तुम मेरे शब्दों को ग्रहण करोगे, यदि तुम मेरी बुद्धि पर कान लगाओगे, यदि तुम समझ के लिए पुकारोगे, यदि तुम उसे उसी प्रकार खोजोगे जैसे तुम धन को खोजते हो, तो कुछ परिणाम होंगे। और परिणाम दो खंडों में दिए गए हैं, अध्याय दो, श्लोक पांच, और अध्याय दो, श्लोक नौ।

तब तुम जो प्राप्त करोगे वह प्रभु का भय है। अब यहाँ वही है जो हमने पहले कहा था। प्रभु का भय मानना मात्र आपके द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है।

इसकी शुरुआत आपके द्वारा लिए गए निर्णय से होती है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आपको सीखना चाहिए। और फिर, श्लोक नौ में, हमें वह सामग्री मिलती है जो हमें पहले ही परिचय में प्राप्त हो चुकी है। तुम्हें धर्म, न्याय और समता प्राप्त होगी।

यही सब कुछ ज्ञान है। और परिणाम क्या होगा? खैर, नीतिवचन की किताब में दो लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। उनमें से एक वह व्यक्ति है जो आपको बुरे रास्ते पर ले जाता है, वह व्यक्ति जो आपको गलत रास्ते, गलत रास्ते पर प्रभावित करता है।

दूसरी है विदेशी महिला. विदेशी महिला इस मायने में विदेशी नहीं है कि वह दूसरी भाषा बोलती है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम उस साथी के लिए करते हैं जो आपको अपनी वासनाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए लुभाता है।

वह वह महिला है जो आपकी पत्नी नहीं है। अंतिम परिणाम श्लोक 20 में शुरू होता है। आप अच्छे तरीके से चलेंगे और जीएंगे, और आपका जीवन भूमि में लंबे समय तक रहेगा।

नीतिवचन अध्याय 2, श्लोक 20 से 22, वास्तव में व्यवस्थाविवरण की पुस्तक से एक आभासी उद्धरण हैं। तो, व्याख्यान दो में, हमारे पास ज्ञान का वर्णन है जैसे कि वह कोई खजाना हो। यह हमें ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बताता है।

तो यह पहला है. यह हमें लोगों के साथ हमारे संबंधों के बारे में बताता है। वह तो दूसरा है.

यह हमें दुष्ट व्यक्ति या गलत रास्ते पर जाने से सावधान करता है। यह पहला परिणाम है. यह हमें केवल अपने सुखों को आगे बढ़ाने के प्रलोभन की चापलूसी के विरुद्ध चेतावनी देता है।

और फिर अंत में, यह इस वादे के साथ समाप्त होता है कि यदि हम इसे एक खजाने के रूप में खोजते हैं, तो हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। निःसंदेह, यह एक प्रकार की विडंबना है। गिरोह कहता है, हम तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो, और उनका अंत मृत्यु है।

बुद्धि कहती है, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, और फिर तुम्हें वास्तव में वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। अब, आपको बुद्धि कैसे मिलती है? खैर, यहीं से if कथन शुरू होते हैं।

सुनना। सुनना। तो, आप ज्ञान और कौशल और तर्क प्राप्त कर सकते हैं।

अब, यहाँ ज्ञान याद रखने जैसा कुछ नहीं है। यह बस कुछ ऐसा है जो लिखा गया है। बल्कि, यह जानना है कि कुछ कैसे करना है।

इस मामले में, यह जानना कि सही प्रकार का चुनाव कैसे करना है और अन्य लोगों के साथ कैसे घुलना-मिलना है। ज्ञान बुद्धि और विशेषज्ञता को सूचित करता है। यह हमें शिल्प कौशल, विद्वता, एक धारणा, एक रणनीति प्रदान करता है।

तो, आपको तेवुना कहलाने वाली चीज़ की ओर अपना कान झुकाना होगा । यह काम पर एक खुफिया है. यह योग्यता है.

यह समझने और समझने का आह्वान करता है। फिर, यह कुछ ऐसा है जो वैचारिक है। यह एक स्थिति को समझ रहा है.

यह एक क्षमता है जिसका उपयोग आप अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं। आपको इसे खोजना होगा. ये एक प्रयास है.

इस लंबे सशर्त वाक्य में इस प्रोटैसिस का पूरा उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि ज्ञान यूं ही नहीं हो सकता। आपको वास्तव में यह चाहिए होगा। और यदि आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं, तो इसके लिए लगातार और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी।

यदि का संपूर्ण बिंदु यही है। इसे हल्के में न लें. कहावतें पढ़ने की जरूरत है.

इन्हें बार-बार पढ़ने की जरूरत है. उन्हें बार-बार जवाब देने की जरूरत है।' लेकिन केवल कहावतें ही नहीं.

टोरा और नेवैम भी। दूसरे शब्दों में, प्रकाशितवाक्य को पढ़ना एक गहन प्रयास होना चाहिए। लेकिन उस गहन प्रयास का नतीजा यह है कि हमें वह चीज़ मिलेगी जो हम वास्तव में पाना चाहते हैं।

जिस चीज़ पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वह है प्रभु का भय। अब, यह संज्ञानात्मक है. अनुवाद में थोड़ी समस्या है क्योंकि इब्रानियों के पास मन के लिए कोई शब्द नहीं है।

ग्रीक भाषा करती है. ग्रीक भाषा में, मन शब्द नूस है, जिसे पॉल कई बार संदर्भित करता है। यह मन को संदर्भित करता है.

लेकिन हिब्रू में ऐसा कोई शब्द नहीं है. इसके बजाय, यह हृदय के लिए लेव शब्द का उपयोग करता है। या यह आत्मा के लिए रुआच शब्द का उपयोग करता है।

ये दोनों अवधारणाएँ मन को संदर्भित करती हैं। अक्सर अनुवाद में हम मन शब्द का प्रयोग करने के बजाय केवल हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस बारे में है।

कहावत मन के बारे में है. यह उस चीज़ के बारे में है जिसे आप सीखते हैं। यह उस चीज़ के बारे में है जिसे आप समझते हैं।

इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि न्याय क्या है. यही वास्तव में उचित है. आप जानते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जीवन से ही शुरू होती है, तो वह निष्पक्षता की किसी प्रकार की अवधारणा है।

मेरे पास हमारे बच्चों की कई सुखद यादें हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे लकड़ी काटना बहुत पसंद था। लेकिन मैं हमेशा एक चेनसॉ उधार लेता था, और इसलिए एक क्रिसमस पर, मैंने यह सवाल उठाया, क्या मैं एक चेनसॉ खरीद सकता हूँ? हम बहुत कम बजट पर रहते थे, लेकिन हम हर समय लकड़ी जलाते रहते थे, और मैं अपनी खुद की और अधिक लकड़ी बनाना चाहता था, और मैं अपनी खुद की चेनसॉ बनाना चाहता था।

तो, उस समय, दो बच्चे थे, और मेरी प्यारी पत्नी टेबल के एक छोर पर थी, और दोनों बच्चे हमारे बीच में थे। और इसलिए, मैंने यह कहने के लिए रात के खाने का समय चुना, आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर मुझे क्रिसमस के लिए एक चेनसॉ मिल जाए तो यह ठीक रहेगा? और मेज के अंत में बैठी प्यारी महिला ने कहा, निश्चित रूप से, यह ठीक रहेगा। और उसके बगल में बैठी छोटी लड़की फूट-फूट कर बोली, लेकिन माँ, फिर उसे एक हाउसकोट और एक चेनसॉ मिलेगा।

खैर, दूसरे साल के बच्चे ने कहा, ब्लीथ, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। और वह फूट-फूट कर कहने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। निष्पक्ष, यह निष्पक्ष होना ही होगा.

खैर, इस शब्द का मतलब ही यही है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या सही है और क्या सही है। इसका उत्तर देना कभी भी सरल या आसान प्रश्न नहीं है।

और क्रिसमस के लिए चेनसॉ लेना मेरे लिए उचित था या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मैंने उस चेनसॉ का तब तक उपयोग किया जब तक कि वह पूरी तरह से टूट न जाए। और मैं अब इसके हिस्से नहीं बेचूंगा।

और तब से मेरे पास कुछ बेहतर चीज़ें हैं। तो फिर बुद्धि का परिणाम. दुष्ट व्यक्ति से मुक्ति.

तो, यही वह है जो आपको इन गलत रास्तों पर ले जाता है जिन्हें हम विकृति कह सकते हैं। नीतिवचन में जीवन, यह उनके पसंदीदा शब्दों में से एक है। जीवन एक पथ है.

यह एक तरीका है. और जब आप रास्ते पर रहते हैं तो आपको मंजिल मिल जाती है। लेकिन यदि आप भटकते हैं और रास्ते से भटक रहे हैं, तो आप जंगल या जंगल में या जहां भी आप हैं, खो जाएंगे।

और इसलिए, ज्ञान आपको रास्ते पर रखेगा। यह आपको सावधान करेगा और आपको उस दुष्ट व्यक्ति से बचाएगा जो हमेशा कहता है, अरे , यहाँ आओ। मेरे पास यहां आपके लिए कुछ बेहतर है।

यह तुम्हें पराई स्त्री से मुक्ति दिलाता है। और वह मूलतः एक ही है, और हम अगले व्याख्यान में काफी विस्तार से उसका सामना करने जा रहे हैं। जो अपने पति के प्रति वफादार नहीं रह पाती।

अब, इसे नीतिवचन की पुस्तक के भीतर इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि यह पिता के बेटे से बात करने के बारे में बात कर रहा है, जिसका प्रलोभन उसकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करना है। और उस महिला से सावधान रहना जो कीमत के बदले उसे संतुष्ट करने के लिए काफी इच्छुक है। यह बहुत ऊंची कीमत हो सकती है, जिसके बारे में वह नहीं जानता।

तो, नीतिवचन में इसका निर्माण इसी प्रकार किया गया है। लेकिन बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखें. नीतिवचन वास्तव में जो कह रहा है वह इसका संस्करण है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए।

और यह कह रहा है कि सही रिश्ता जो आपको अंत तक ले जाएगा और जो नियति आप चाहते हैं, वह है आपकी शादी में वफादारी, आपका वफादार साथी। और जो वफादार साथी नहीं है, और इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुरुष है या महिला, जो वफादार साथी नहीं है वह विदेशी है। वे अजीब हैं.

तो, रूपक को थोड़ा सा प्रासंगिक बनाएं। यह वास्तव में वेश्यावृत्ति या उस जैसी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वेश्यावृत्ति अच्छी है.

इसे लेकर भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। लेकिन मूल बात यह है कि परिवार और बच्चों का पालन-पोषण एक अनुबंध की निष्ठा पर निर्भर करता है। और उस अनुबंध को त्यागना, आपकी जवानी की पत्नी, जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, भटकना है।

और जो स्त्री उस वाचा को त्याग देती है, वह पराई कहलाती है। लेकिन निःसंदेह , यह पुरुष से भी समान रूप से संबंधित है। और ऐसा करने पर, हमें वादा की गई भूमि प्राप्त होगी।

तो, व्याख्यान दो वास्तव में हमें शेष सभी परिचय को पढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह वह है जो आपको करना जरूरी है। आपको इसे इसी तरह से देखना होगा.

और यही अंत और नियति है जहां यह आपको ले जाएगा। तो, इसका इरादा यह आधार स्थापित करना है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपके पास जीवन नहीं होगा, आपको मृत्यु मिलेगी। यह वास्तव में वही बात है जो मूसा ने व्यवस्थाविवरण अध्याय 30 पद 15 में लोगों के सामने रखी थी।

मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं। अब नीतिवचन 2 यही कर रहा है। यह कह रहा है कि वास्तव में केवल दो ही रास्ते हैं।

भजन 1 की तरह, जो दो रास्ते भी बताता है। धर्मी का मार्ग और दुष्ट का मार्ग जो नष्ट हो जाएगा। मूलतः, अंततः, दो तरीके हैं।

अब उनमें और असफलताओं तथा विभिन्न अन्य चीजों के बीच विभिन्न भिन्नताएं हैं। लेकिन यही विकल्प मौजूद है. यह वास्तव में कह रहा है कि ज्ञान यह समझने का एक तरीका है कि वाचा की शिक्षा के मूल्य दैनिक जीवन में कैसे लागू होते हैं।

यह एक ऐसा सबक है जिसे सीखना आप कभी पूरा नहीं कर पाते। यह निरंतर चलता रहता है क्योंकि जीवन सदैव बदलता रहता है। मुझे अब इसके 73 वर्ष हो गए हैं।

और मैं आपको बता सकता हूं कि अचानक आपको ऐसे निर्णयों का सामना करना पड़ रहा है जिनका आपने पहले कभी सामना नहीं किया है। अब कुछ मायनों में, वही पुराने मुद्दे हैं, लेकिन आपने पहले कभी उनका इस तरह सामना नहीं किया है। तो, लेडी विजडम बुद्धिमानों को बुला रही है और वह कह रही है, बुद्धिमानों के शब्दों को सुनो क्योंकि उन्हें सीखने से आपका काम कभी पूरा नहीं होता।

यह नीतिवचन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉ. ऑगस्ट कुंकेल हैं। यह सत्र संख्या चार, बुद्धि का कार्य, व्याख्यान दो है।