## DESH

कर्मययेवाधिकरस्ते

## DESHBANDHU COLLEGE KALKAJI, NEW DELH?

Vol. IV

# EDITORIAL BOARD 

Editor-in-Chief
Radha Krishna Sud
Staff Editors

English Sectio Hindi

Student Editors
English Section
Hindi Section
K.C. Kanda

Raj Kumari Mathur

Santosh Kumari
Sudesh Kumari

## IN THIS ISSUE

| Editorial |  | Santosh Kumari Punhani |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A Night at Rameshwaram |  | Dev Raj Chitkara | 3 |
| Vinoba's Bhoodan Yajna |  | Faqir Chand Bhatia | 6 |
| India after Fifteen Years |  | Inderjit | 8 |
| What shall I write on? |  | Promila Gulati | 9 |
| The Wayfarer of Hell |  | Satish Chhabra | 11 |
| Fate . . . |  | Santo V. Sabhani | 13 |
| Life in the Light of Biology |  | Sudha Abbi | 15 |
| The Earth and the Life over | its Surface. | . Jawahar L.V. 'Ashant' | 17 |
| A Trek to Amarnath |  | . . K.C. Kanda | 19 |
| Smile a While |  | Arjan Das Menghani | 25 |
| The College Chronicle | . . . | Ed. | 26 |



Shri Mehr Chand Khanna, Minister of Rehabilitation, Government of India, delivering the Presidential Address on the Annual Prize Distribution Day.


Principal Harish Chandra reading the Annual Report.

# DESH 

Vol. IV
JULY--DECEMBER, 1955
No. 1-2

## Editorial

This is the fourth issue of our College Magazine. I do not know whether four is a lucky number or not but this year has been a lucky one not only for "Desh" but for the college also. We are going to have two issues of "Desh" this year, so that a large number of students can get a chance to see their stories, essays, poems etc published in it. "Fame" said Milton, "is the last infirmity of noble minds." Students are not immune from it. They have always a feeling for being "the important ones" in the College and one of the means of becoming important is to get their articles published in the college magazine.
With the dawn of Independence in our country, the students are having a sense of "unchartered freedom," which in other words may be called irresponsibility. They feel they are the sovereign masters of
the country and can do what they like. This sense of irresponsibility has led them to do those things which they normally would never do. The mob mentality is taking roots in their minds and instead of doing good for the country, they themselves have become a problem for the Government. Individually, they may be having a good mental balance but when they are united they become mentally inferior to what they are singly. The recent incidents at Patna are an example of such misdirected mentality of the students. They formed a united front to get their grievances redressed, and resorted to the forbidden measures of violence and lawlessness. Their conduct not only harmed the student community but also jeopardised law and order and led the police to resort to firing, which caused further disturbances and even rioting.

Union is strength, no doubt, but this energy must not lead students astray. If sanely used, it might help us to form our character and develop our personalities, take us to the higher paths of life and foster in us a desire for noble living. We must not misuse our united force by doing disgraceful acts like insulting our national flag-for the honour of which we should be prepared to die-or hurl abuse on our trusted leaders - who are so ably guiding the destiny of the nation. For creating true national spirit in the minds of our countrymen, we have to create it among the youth, who are the future custodians of India's liberty. If they learn the time-honoured traditions of reverence for the elders, nonviolence and self-less service then alone they can rightly fill their place in society. We have to be nationalists first and individuals afterwards.

A few words about ourselves now. I said in the beginning that this year has been a lucky one for the college. The Fine Arts Club was inaugurated under the able presidentship of Mr. P. M. Kaul for developing a taste for fine arts among the students. The Political Science Association has come into existence
under the patronage of Mr. V.N. Khanna.

Two of the best debaters of the Delhi University, namely Mr. Daljit Arora and Mr. Khanna, have become our professors and we have got a good chance of opening a Debating Society in the College. This will give the students a golden opportunity to learn the art of speaking fluently on the stage. The Union at best can arrange not more than three or four debates in a year. So we are in need of having more debates and declamations. We have got electricity in the College and can have extra-curricular activities in the evenings.

All around the college building verdant lawns have been provided for the rest and recreation of students during off periods. This was one of the needs of the students for this greenery helps in warding off the dust storms so frequent in Kalkaji. The College is showing signs of improvement in respect of numbers also. From 280 the number of students has risen to 320 and we can reasonably hope to have a still larger number of students in future.

Santosh Kumari Punhani,
B. A. III Year.

## A NIGHT AT RAMESHWARAM

Rameshwaram is one of the most sacred places of India. It is situated in the extreme south of our country. It is here, they say, that Shri Ram Chandra erected a bridge over the sea and invaded Lankapuri (present Ceylon). Thus Rameshwaram has a great significance of its own as a place of worship.

After my visit to Rameshwaram during the last summer vacation, I have been awaiting a suitable opportunity to express my feelings relating to the journey and my short stay there-and I have found a good medium: the college magazine

The nearest way from Delhi to Rameshwaram by train is 1,774 miles long and one has to move along with the train for full 66 hours to reach there.

Upto Madras ( 1,361 miles from Delhi) mail or express service helps you for 46 hours. From there onwards, runs the metre gauge. Again you have to change the train at Pamban ( 406 miles from Madras). It drops you at Rameshwaram.

The journey, though very long does not tire you much as outside the carriage you find an everchanging scenery running before you. There are numerous fields and forests, hills and mounds, rocks and tunnels, springs and rivers, orchards and meadows and a thousand other things on the way.

Your eyes do not wink in the day, nor do you feel sleepy at night. A few stations ahead of Pamban, you find the signs of the approaching destination. These are the so-called "Pandas." As soon as your train stops, they surround your carriage. They are so greasy and so brazen faced that you can't avoid them in any way. One is sure to stick to you. Even if you don't agree with him, he would accompany you to the place and speak to you as if he were your sincere friend. But he must take you astray, and stealing a good opportunity cheat you of some money-as it happened with us. All these faithless people have their breeding centre at Rameshwaram.

At a distance of two furlongs or so, is the small town situated on the sea shore which marks its boundaries on three sides. You have to stay at some "Dharmshala" in the town. As soon as your eyes turn towards the huge temple, you feel as if you were almost successful in achieving your aim.

The temple covers over a furlong square of land. The building, although too old, is a symbol of decent art and sculpture of ancient India. It really makes you wonder how such a masterpiece of artistic design could be constructed in that age. It is symmetrical from inside. There are two entrances, each to-
wards the north and the south (gates on the east and west sides usually remain closed). Inside the temple you feel yourself moving in a big cave. A wide furrow runs all round the temple. But as you reach the interior of it, you forget yourself and the rest of humanity. Your mind is drawn above. Your eyes are focussed at the awe-inspiring statue of Shri Ram Chandra along with Sita's on one side and Lakhshaman's on the other. These are fixed in a room in the heart of the temple. These are laden with garlands of flowers. Standing before God, you realize your smallness. You fold your hands, and your head with eyes half closed, is automatically bowed forward before Him. You do not feel like leaving the spot but you can't help visiting the neighbouring gods and goddesses. All of them have been lodged in separate rooms. They are too many in number and beside each sits a "Pujari." There are two gilded pillars, each one in the centre of the East and the West zone of the temple, rising far above the high roof of the building. Each is carved at the lower portion and is smooth above with a crown at the top. The base is fixed in a framework of sandal wood. You are awestruck when you look at "Nandini", the cow, sitting in a big chamber. It has very big dimensions and is painted accordingly. Fixed in the walls of the temple is an infinite number of painted statues of men and women of olden times, skilfully constructed,
each showing a characteristic fea. ture of its own. While at Rameshwaram, you go to the temple again and again-from 4 a.m. to till late at night. At last you come to the Dharmshala where you are staying at 11 p.m. But you find no satisfaction. At night hundreds of rows of oil lamps and electric lamps illumine every corner of the temple.

Besides, this temple has about thirty wells of cold and fresh water. People take bath at all the wells. On the outskirts of the town are about fifteen tanks and ponds scattered here and there. These are called "kunds." These bear different names such as Ram-kund, Laksh-man-kund, Sita-kund, Arjan-kund, Bhim-kund and so on. You are supposed to have a dip in every kund, but the water being awfully dirty, you can not afford to do that except in the first two mentioned above. The wells in the temple are also named likewise. It is said that by bathing in these kunds and wells, your sins are purged away and you fulfil the purpose of your pilgrimage.

Another small temple worth seeing is situated at a distance of about $1 \frac{1}{2}$ miles from the main one. In it are preserved the foot prints (charan) of Shri Ram Chandra on a flat piece of stone. Whether the thing is original and real is a matter of doubt. These are washed with milk everyday.

At the main (south) gate of the big temple you can get attractive articles like Shankhs, Kauries of
different shapes carved beautifully; articles like boxes, handbags, hats, toys made of the leaves of palm tree and the coconut fruit the coconut trees being the most abundant plants in that region.

Within 24 hours we were taken round by our guide and frienda serene and noble Madrasi Brahman who was the director of another Dharmshala there (there being about 15 Dharmshalas). He accompanied us to Pamban and there we boarded a train for Dhanuskodi ( 9 miles ahead on an other line). The train stopped at Dhanuskodi pier first. It is here that you catch a steamer for Ceylon. Then you reach Dhanuskodi. Beyond this station there is no railway track. Less than a mile away from Dhanuskodi railway station, is the extreme south point of India beyond which you can't see anything, but blue waters running towards you in mighty waves-foaming, gurgling and gushing, rising one above the other but rushing back finally, after striking against the sandy shore. At this point two big oceans-the Indian and the Arabian merge into each other. Here we had a dip in the cold and briny waters of the two seas mixed up with each other.

After two hours' stay at Dhanuskodi, we caught a train bound for Madras at 6-15 p.m. The most attractive scene on the way is that of Pamban bridge, when the train moves slowly over it in the dark. It comes after we cross Pamban and is more than a mile long. It joins Pamban with the neighbouring railway stations which are separated by a big incoming tide of the ocean. Being very old, the bars on both the sides had given way (though its repair work had just begun). It seemed to the passengers in it as if the train were gliding over the surface of water. A portion in the centre of the bridge can be lifted up with the help of machinery fixed over there. Thus a ship can be arrested on the other side of the bridge which is again laid down in its position and the trains pass over.

We broke our journey at Madras while going to and returning from Rameshwaram. There we visited the zoo, the museum, the beach and some other places worth seeing. On the 16th of June we left Madras by an express train and on 18th June by day dawn we were back at Delhi.

Dev Raj Chitkara,
Pre-Medical II Year.

## VINOBA'S BHOODAN YAJNA

OUR country is an agricultural country. Gandhiji was desirous of seeing villages at the zenith of power. This is why he advised students to make village life and not city life their goal. India has inherited a rural civilization and continues to have it. Therefore we should enrich this civilization by freeing it from all its defects.

Shri Vinoba Bhave is an illustrious disciple of Gandhiji. He started a walking tour of India to spread his mission of Bhoodan Yajna and to banish the ailments and sufferings of villagers. He made an appeal to the big landlords, to give land to the poor. Nothing like this was ever tried in India before.

Once Acharya Vinobaji said, "Had I placed this Bhoodan Yajna before a conference of the intellectuals and leaders a year ago I am sure all would have ridiculed me by saying that it is impracticable and impossible. I say that God has created us, you and me,-to achieve something new and un-precedented. History of the past is just clay in our hands and it is for us to give any shape to it. So I started my work and now I appeal to all to participate in this revolutionary programme of mine. The programme is like an ocean, where all rivers meet."

I do not know what adjectives I should use for him. His love and purity overpower me. I am incapa-
ble of testing him. Vinoba's name, like that of his master, is a household word in India to-day. His spiritual attainment is at its height. Vinoba Bhave was almost unknown till a few years ago in India, but today he is sweeping the country like fire by preaching non-violence and love. He possesses a vast, deep and unfathomable ocean of purity and equanimity.

It was in Talengana, Hyderabad, only four years ago, that the communists had sought to get land by force. But there was death and destruction on all sides. On the very spot Vinoba appeared as a messenger of peace and goodwill. He toured the villages and saw the miserable plight of landless peasants. It was in the village of Pachampalli that the idea of Bhoodan Yajna, Land Gifts Mission, first struck Vinoba's mind. There, forty Harijan families related to him their misery. On the very evening, at a prayer meeting, Vinoba made a vigorous appeal to the local landlords, "If you had five sons and sixth were born to you, you would give him a portion of your estate. Treat me then as your sixth son and give me one-sixth of your land-for re-distribution to the poor." After a silence one man, the most important landlord of the area, rose and offered a hundred acres. This was the act of generosity that inspired the Land Gift Mission. This
unpremeditated, almost accidentalsome would call it divine -origin is responsible for Free India's first mass movement.
"The land belongs to God, like air and water," says Vinoba, "and it is foolish to believe it can belong to one class of people alone. Gain merit by giving land free." To communists Vinoba said, "If you would give up class hatred and truly work for good of all, I would be the first to join you."

Vinobaji, Vinoba Bhave as he is called in India, was born on September 11, 1894, of austere, deeply religious Brahmin parents. He inherited his ascetic quality from his mother. He studied in Baroda High School, passed his matriculation and intermediate examinations, wrote poems and acquired a deep love for mathematics and learning. He had a retentive memory which accounts for his profound knowledge of the scriptures of the world's great religions, and gift for languages. Besides English, French, Sanskrit, Arabic and Persian he speaks eight of India's principal regional languages. His way of talking is so marvellous that even a child can understand him. Verily he is the spring of knowledge which discards all kind of comforts.

In 1916 he joined Gandhiji. He not only steeped himself in Sanskrit studies but did such humble tasks as serving and cooking. He established an ashram at Sewagram which later became the Mahatma's head-
quarters. Vinoba's fame rests on holiness-a dedicated ascetic life since the age of 10 , total celebacy and more than forty years of selfdiscipline. He weighs only 90 lbs.dressed in home-spun cloth-walks, sunshine or rain, his ten or fifteen miles a day. He goes from one place to another and from one village to another to contribute to the welfare of others. He has walked for four years nearly 13,000 miles-acquiring 4 million acres of land from over 3,00,000 people. And his target by 1957 is 50 millions-one-sixth of India's arable land.

Where Gandhiji gave freedom by truth and non-violence, Vinoba's task is to educate people and thus to bring economic independence. That is why, he says, "I demand land as of right on behalf of the poor. I am going to revolutionize thought and minds of the people. I invite you all to work for this revolution." It teaches men to share what they have with their fellows. This movement teaches us that all wealth is a social product and no earning is possible without social co-operation. So this movement is assuming a comprehensive, all-embracing character. Now Vinoba has sown the seed and persuaded hundreds of thousands of people to accept his concept. A new kind of climate is created for the idea to take root and germinate in other fields.

Faqir Chand Bhatia,
B.A. II Year.

## INDIA AFTER FIFTEEN YEARS

Things are changing very rapidly in the modern age. What was called impossible in the past has become possible in the present. There was a time when we were called British subjects, and some of us prided ourselves on being called so.

After centuries, now our chains of slavery have been shattered. And we hope to have a glorious future as we have a golden past.

The life of a nation is always measured in terms of decades and centuries, and the progress made by India in the last few yearsshows that in the next 15 years, there will be a lot of change in India, with respect to its administration, social order and economic uplift. Now India is on the move. After centuries of slumber, the Indian masses are awakened and electrified. India has also strengthened its internal order. Six hundred states which were the cause of reaction and disturbance, have ceased to exist, and are now a part and parcel of the country.

Now India is proud of its new name "Bharat", the political capital of Asia. In the last few years two conferences on Asia and one conference on Burma brought delegates from 19 nations, as our guests. If the progress remains in the existing order, it is just possible that India may become the undisputed leader of Àsia.

We are a nation of about 36 crores.

With an annual increase of five million, in our population, we shall by 1970 cross the 40 crore mark. It means that we are $1 / 5$ th of the human race.

If countries like France, where Governments change every few months, and China, which has been torn by civil wars, can be included in the Big Five, India's place among them is sure.

At present India is short of her food requirements by $10 \%$. We have to import food to the value of Rs. 175 crores per year. But it is hoped that in the year 1970, the question of our food imports will have interest only for a historian.

In the next 15 years, the difference between a Hindu, a Sikh and a Muslim would be un-intelligible and their old feelings will be remembered with the same amused interest with which a Britisher reads of the wars between England and Scotland, that are now one.

In this industrial age, electricity is the greatest factor determining the strength of a country and India expects much from its dams like Nangal, Damoder Valley Corporation and Bhakra etc., which will provide us with electricity to equip our industries with the latest designeu electric machines. At present there is a gulf of difference between the rich and the poor, but if all the sources of wealth are nationalized
and money is distributed equally among the people, no such gap will exist.

The other drawback in Indian economy is our poor production in agricultural products. Our farmers are even more hardworking than the farmers of any other country in the world. The only difficulty is that they cannot afford to use modern scientific implements. But if the government helps them properly it is hoped that they will bring better results in a short period.

At present our educational system is also very faulty. Though life itself is the greatest educational institution yet we do not realize the significance of the practical form of education. Now the Government is trying to lower the importance of the degrees based on theoretical knowledge only. The selection to the
highly paid posts will depend on the real practical knowledge of an individual. Our administrative jobs will be filled by the cream of the masses and all the factors like recommendation and favouritism will be totally up-rooted.

The refugee problem has mainly been solved and now all these hands will unite to help the government to fulfil our aims. It is not only the government which is to bring all these changes, but also the people who form the government. If they determine to give a practical shape to their desires and designs of India, there is no reason why we should not achieve our goal.

Our old culture and civilisation should enliven the inspiring memories of our past and quicken the growth of "Ram Rajya"

Inderjit,
B.A. II Year.

## What shall I write on?

Yes, what shall I write on ? I have always wanted to write something, but every time this question springs up in my mind. I have spent hours in wasteful thinking. Hundreds of topics suggest themselves-yet, I wonder and know not, what shall I write on?

Shall I write about the mysterious ${ }^{*}$ universe - the sun, the moon and the countless stars, as they so beautifully float in the sky? Shall I write
on that strange phenomenon on earth, called 'life'-which has baffled even saints and scholars? Thus Omar Khyam wrote :

A veil of mystery doth screen
from view,
The realm divine to which
we have no clue,
Thus puzzled end we in the
breast of earth,
And why, no one can know or ever knew !

So, how can I hope for success, when such great masters have failed to explain ? I think, a budding mind like me must search for some near-at-home topic.

Shall I write something about my sweet mother-land ? Ah! how hard we fought for our freedom and what sacrifices we made under the banner of our Bapu! But where is our old enthusiasm now? It has run dry in the desert sand of despair. May be there are angels like Shri Nehru. But does one swallow make a summer? Unless the people cooperate and unless there is something to inspire them to action, there is no hope of salvation. This is a very difficult topic to deal with, so let me not linger on with it any more and waste my time. But then again the same question remains there. What shall I write on ?

Shall I turn to the film land and tell some lively tales of some very prominent actors and actresses ? Good! How happy the students will be! But I think, even this topic is not suitable. Let me take up some other one.

Shall I write on the bug-bear of exams.? Really, I am horrified even to think of them. What cramming of books! What hunting for notes! and what burning of mid-night oil ! Good God! All this trouble, just for the sake of being called a 'Graduate'. Need I write anything about it? Is there any use? No, let me turn to some humorous topic.

Shall I write something about the funny peculiarities of our worthy professors? There will be so much
giggling in the college corners. But what if they read it? So this shall not do. Then what shall I write on ?

Should I talk of beauty, or need I speak of the superior thought and imaginations of the fair sex and their charm and grace, which have inspired men ever since the dawn of creation and have led them by the nose? But these are facts visible to every one knowing that "The hand that rocks the cradle, rules the world." Then why should I bother myself to write any thing about it?
Shall I write on fashions, on hair styles, or shall I wax eloquent on the colour and length of "Kameez?" Shall I write on the matching sandals and the costly ward-robes? Oh ! Our country is poor enough ! Our saints say, "Simplicity is the greatest of all the virtues." So, I must cease to think of fashions.

Then, shall I be pessimistic and write on trials and tribulations? But no, you see these things are common to every one. "Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone."

For the sad old earth must borrow its mirth,
But has troubles enough
of its own.
Shall I write about our society? I think, I should write no more than to say, "Burn out the society that burns you".

The youth ought to spread light and culture-then shall I flood the world with optimism and sing of life in a gay and bright manner? But how can I do so, when I am just a student? Have I the head or mind
to do so? Have I time? I look around myself and find Shakespeare on one side and Prem Chand on the other. And then I have to learn about democracy and the Quantity Theory of Money and all the hell of them to do. The fear of examinations is always hanging over my
head like the sword of Democles. I must rush through my book and stop thinking of any such topic. But again there is the same question wandering in my mind and I still ask : What shall I write on?

Promila Gulati, B.A. II Year.

## THE WAYFARER OF HELL

Dr. Charles Nicholas was the inventor of Atom Bomb which shook the whole world. The Atom Bomb, which devastated Hiroshima and Nagasaki in the second world-war, was the result of forty years of hard labour of the famous Doctor.

Marý, the wife of Dr. Nicholas, was a woman who possessed a kind heart in her breast. She was a firm believer in peace. Her kind heartedness and desire for peace were enhanced by the company of Mr . Sidney, a friend of her husband and she began to believe in nonviolence. She requested her husband neither to expose the secret of the Atom Bomb to anybody nor sell it to the government. But Dr. Nicholas did not agree. He replied, "I have wasted the invaluable forty years of my life. Why should not I enjoy the fruit of my labour ? Mary felt ashamed of it and left her husband ; Nicholas remained busy in his experiments in his laboratory in the
company of his old servant, Tom.
At last one day, the Doctor succeeded in selling his invention. A representative of the President of U.S.A. went to him and after haggling for a few hours he succeeded in his mission and carried away with him the Atom Bomb as well as the concerned documents. But suddenly after this incident Dr. Nicholas became very grave. The next day he could not take his meals and kept on watching the radio all the day as if he was finding something very important in it.
The Sun god sunk below the hori-zon-darkness enveloped the whole world- but he remained sitting there. At that sordid and morbid moment suddenly the radio broadcast, "A large scale destruction of men and property in Hiroshima--millions killed-property worth millions burnt to ashes -." He could hear no more. He became almost dumb with the shocking revelation. He closed
the heavy eyelids of his eyes. After a few minutes he began to babble like insane people. He held his forehead in his hands and began to roam in his room bewildered.

Next morning when he woke up he was completely peaceful. He left his bed and went to his drawing room, where he began to pack his luggage for his forthcoming journey. He wrote something in his diary and leapt outside-the very day he left for Japan.

After reaching Japan he found that Hiroshima had heen reduced to dust. Smoke was rising from the mounds of ashes till that time. The West, who preached peace, had played a terrible game of death and destruction here. The beautiful and prosperous Hiroshima had been simply reduced to black and grey ashes. The infants had died while suckling the breasts of their mothers -many had been buried in the earth alive--they had found in their lives the bed of graves. All the men who had still a gleam of energy had run away from the city-but those who had lost it in the explosion were crying hoarse over the death of humanity. No body cared about them-every body was trying to save his own soul. Nicholas was pressing on the ashes of this once great and prosperous city and watching all. His feet were digging in the boiling lava. He scratched the ashes, as if to find something out of it, but could not get any thing but what enhanced the smoke. His skin turned black because of it. He mounted the ruins of a big building and
saw all round -all round there were ashes and ashes, black and grey, high and low - and - nothing except ruins was visible. His conscience was shocked on seeing all this. His soul cried-"The inventor of such a devastating Atom Bomb must go to hell"-his lips parted-he cried"Yes, he must go to hell." He went on repeating this sentence many times. After this he climbed a half burnt pole and engraved on it the following sentence :-
"He shall go to hell who made hell of this beloved town of Japan."

The medical-aid-batch thought him to be an Indian by the colour of his skin and thinking him insane, sent him to hospital. The doctor after the medical examination, said, "The intellect of this Indian has been influenced by the Atom Bomb"and he began to get medical treatment.

The news of Dr. Nicholas 'runaway' from his laboratory was already published in the papers of America. His wife endeavoured a lot to search for him but in vain. Then she asked for the help of her friend Sidney. Sidney, because of his kindheartedness, was troubled on learning about this large-scale devastation of Hiroshima and was already planning to go there, but he postponed his visit on the request of Mary. Both of them went to the laboratory of Dr. Nicholas, but they could not get anything from there by which they could get any clue of him. They became disgusted. While leaving the place, they happened to read the diary of Dr. Nicholas. On the last
page they found the following scribbled :
"I shall go to hell."
But from this they could not get any hint. At last feeling their failure, they went to Japan because of their kind-heartedness for the people of Japan.

The condition of the injured persons who were brought to the hospital was hopeless. Seeing this the heart of Mary was deeply touched. She disclosed her mind to a Doctor named William. Dr. William was arguing with her. He replied to Mary during their talk, 'Who knows who had invented this horrible Atom Bomb ?" Mary was mum. Sidney attempted to reply "Dr. NicholasDr. Nicholas who is a 'runaway'has invented it"-At that very moment a compounder came and said, "Doctor! That mad Indian has again got a fit. Make haste." All of them arrived at that place. Mary and Sidney could not recognise him. H:s body was covered with his own blood due to his madness-his eyes were wild-he saw them and became peaceful. He breathed a long breath and began to murmer "Alas, he shall
go to hell".
Hearing this Mary and Sidney became stunned. They said to the doctor "Have you heard anything ?" "Yes, he always murmurs this", the doctor replied with indifference. Hearing this Sidney held the hand of Nicholas and said "Nicholas! This terrible condition ?-How- ?"

All understood that the man who reduced Hiroshima to ashes was not a mad Indian but the inventor of the Atom Bomb-Dr. Nicholas! whose heart was burning even with a greater flame than that of the Atom Bomb.

After a while he raised his head and said to Mary, "Mary, you were right on that day-I should not have done this - Ah! I shall go to hell-I shall go to hell-I-I" and with these words his voice sank in the :river of oblivion. His soul left his burning body and-and went to some other world-the world which is full of sorrows and sufferings--. At that time Mary cried-'The wayfarer of hell'-'The wayfarer of hell'.

Satish Chhabra, Pre-Med. II Year.

## FATE

It was a very severe and cold winter night. The stars were cold. They looked frozen into so many pieces of twinkling ice. The moon was still colder, its pale flame burning in helpless anger. The sky was also chilly
and dripping as if with tears. The roads had been deserted by all except the lamp posts condemned to an eternal vigil, and a young boy who was reading under a pole, with his eyes very close to the cold face of a
text-book. The light of the lamp post was rather insufficient for he had to strain his poor eyes, already covered with thick glasses. And as the knife of the chilly wind slowly stretched its full length, he found it almost impossible to read at all He could not concentrate on the book due to shivers that convulsed him every now and then. To-night, however, he felt an uncertain hurt somewhere in his soul. He was reading on the road-side, because inside his home there was no light, no illumination whatsoever. He got up all of a sudden and started going home. While entering the inner door of his home, he stumbled against the cot. Going to his bed straightaway, he lay with his small legs curled up. With a flood of tears in his eyes, he whispered: "What shall I do, mother ?" "When son ?" "After studies, Mum ?" came the quick reply. "After studies, of course, you will become a big offi-cial,"-because she had heard everywhere that education alone can make one big. In a High School where she had been working as a cook, all were receiving education. When some one asked her, if she had a son, she said with pride, "Yes, I have one." "What is he doing ?" "He is schooling," she used to say with exultation. It made her so happy to say that her only son was studying. But it surprised people that such a poor old widow, could send her son for schooling. Why didn't she put him to work ? And she smiled to think that people did not know that her son was to proceed to higher studies in a college.

She had her plans to make him a big man. In fact, she had been beating about the dark present with a ray of bright future. Her hopes had sustained her so far, that bright future of her son throbbed like a hilarious song in her soul, and she could give words to it also, sometimes. And when her son became big, she would have comforts of all sorts, a bigger and better housenice clothes-fruits and what not?

A long time had passed since his examination was over. Five days over and above three months, since his results had been declared. She remembered the day, she had been long awaiting. In fact, it marked the fulfilment of her dreams. Out of her joy she had distributed sweets worth rupee one and annas four. But "fate, poor fate," he could not become a big man so easily. He went out daily in search of a job, but he came back daily with a long face and a weary expression. He was getting utterly disappointed and she was getting more and more impatient. She started quarrelling with the gods. What were they doing? A poor mother of a poor son, she was getting a more worried look than ever Her low straight brow was now shaded with white hair, and out of a constant wavering between hope and anxiety, she passed away from this wretched world one day, leaving her only son behind, a destitute orphan. And who knows, whether he is a big man by now or not!

Santo V. Sabhani, B.A. Final.

## LIFE IN THE LIGHT OF BIOLOGY

Biology is the science of life. How life came on earth no one knows. Several attempts have been made to explain it, but no theory which could hold ground has been put forward so far.

Before Darwin's time the theory of special creation was in general acceptance. Each animal or plant was specially created by God, so people believed, in the beginning just as we find at the present time. Two individuals of each kind were produced-one male and the other female and these pairs have given rise to all the multitude of individuals of the various kinds of organism living to-day. This belief is based more on religious faith than on scientific thought. Aristotle believed that decaying meat gave rise to flies and worms. Toads and frogs were supposed to come from mud. Nowadays such ideas regarding the origin of life are mentioned only to be ridiculed by an intelligent person. Physicists like Kelvin believed that life came to the earth from some other heavenly body which fell on the earth from the sky. According to him life has existed in the universe always, and is passed on from one parent to the other at intervals. Thus we find that there is no established view regarding the origin of life. Life cannot be defined but can be recognised by applying
certain tests. In this way we can distinguish between the living and the non-living.

With life the idea of movement (locomotion) is very closely connected. But there are many non-living things which also move e.g. a motor car, a bullet or a meteor. Their movements are, however, quite distinct from those of the cow. An engine or motor car is a man-made machine and it can move only if worked by a human hand. For the movement of inanimate objects some sort of external force is necessary, be it the jerk of gun powder which ejects the bullet or the gravity of the earth drawing the meteor. The living organisms, on the other hand, move spontaneously; the movements are autonomous and always come from within.

All living organisms have a definite form and size constant within certain limits. Non-living matter varies very much both in form and size. A crystal of copper sulphate (nila thotha) may be of the size of a sand grain or as large as a football. Water and air have no definite shape and size of their own. The constancy of form and size is one of the unique characteristics of the living organisms.

All living things have a definite organisation. They are composed of microscopic units of life called cells. In some plants (chlamydo-
monas) and animals (amoeba) the body consists of only one cell ; others, such as man or a common tree, have innumerable cells composing their body. Groups of similar cells performing the same functions constitute a tissue e.g. muscle, nerve, bone etc. Many tissues unite to make an organ. The organs work in perfect co-ordination. In single-celled organisms there are no tissues or organs, yet the life activities are performed in perfect coordination by one cell alone, though on a much simpler scale.

In non-living things any organization depends entirely on the constituents and their mode of formation. Most living beings have individuality and a living organism is a concrete unit. Though we can have half of a brick or quarter of a crystal of sodium chloride (common salt) we cannot have half a horse or three quarters of a cow. In some cases, though, half an animal or three quarters of a plant can be had but it would soon put forth the missing part and live as a complete unit.

One ought to say that the cell alone would distinguish the living from the non-living and it would be quite correct. What makes the cell so important is its contents-the protoplasm. So long as protoplasm is active the organism lives; thereafter it dies. The protoplasm is a jelly-like, colourless, translucent substance somewhat resembling the white of an egg. Under the microscope the protoplasm has granular, frothy or colloidal appearance. The biologists, however, are not unani-
mous in their acceptance of the structure of protoplasm.

The composition of protoplasm is very complex. It contains proteins, fats, carbohydrates, water, salts and gases besides other things. The protoplasm is the seat of much intense chemical activity and hence its composition is never the same at any given time. The activities of the protoplasm are those of maintenance, automatic repair and growth.

Energy is required for these activities to go on. This energy is liberated through an extremely slow process of burning (oxidation) of the food constituents in the protoplasm. These constituents combine with oxygen which is taken in during respiration and the energy releasing combustion occurs. This means that the tissues are broken down during oxidation ; but fresh supply of food not only makes up the loss completely but also adds to the general bulk of the living matter. 'Ihis is how automatic repair and growth occur. Lifeless things, like crystals and stones, also grow but it is simple deposition of similar material. The living organisms grow by transforming non-living material into the living matter of which their body is made. If a boy and his cycle get smashed up in a common accident, the injuries to the boy will automatically heal in due course of time, while the damage to the bicycle will not. If the process of breaking down exceeds that of building up the living matter undergoes decay ; finally death follows.

Living matter is continually dying
but as continually creating itself. Living things have the power of reception and respond to the external stimuli such as heat, light, touch, etc. This is known as sensitivity. If a nail is driven into a stone or wood they do not cry of pain but a pin prick in our finger will make us draw our hand. Non-living matter does not respond to external stimuli.

Reproduction is the phenomenon by means of which every living indi-
vidual, whether an animal or a plant, tends to increase its race and the power to do so is inherent. The inanimate things may also multiply but it would be a mechanical process of splitting or breaking.

Thus we conclude that life is a puzzle and so far we do not know how life came on the earth or what it actually is.

Sudha Abbi,<br>Pre-Medical IIYear.

## The Earth and the Life over its Surface

The doctrine of organic evolution is now a well established fact. The present-day organisms have evolved from the pre-existing ones by a gradual series of changes on varied but definite patterns; and the most simple ancestors have given rise to most complex successors. All these changes have taken ages. Life on the earth, though old enough, comparatively is only a recent arrival. The earth is said to be some $50,03,02,600$ years old. There is, however, too much of dispute over the question, and perhaps the matter will never be settled. The determination of the exact age of the earth is by no means easy, and the calculations involved are so complicated that a mistake of a million years is trivial.

When we talk of the earth's age, there must be a method of estimat-
ing it. There are, however, two very interesting methods which are most commonly employed for the purpose. We shall take them one by one. The rocks of the earth's crust are divided into two classes according to their origin : sedimentary and igneous. The latter are produced as a result of intense heat and pressure. The sedimentary rocks are formed as a result of gradual precipitation from solutions, or of secretions by organisms.

The age of the earth is calculated by estimating the rate at which the rock particles suspended in water get deposited to form layers one above the other. The thickness of the rocks being known age can easily be worked out. The geological records show that the sedimentary rocks are 10 miles thick, and that nearly two billion years are required
to form such rocks.
The second method is very tedious but accurate. It is based on the fact that the radio-active minerals-uranium and thorium, contain lead, the proportions of which depend upon the age of the mineral in question. The mineral disintegrates spontaneously forming lead at constant rates; the proportions of lead and the radio-active element in the mineral enable us to calculate the age of the latter. Knowing the age of the mineral the age of the rock containing it can easily be calculated.

However, our knowledge of what life was in the past is based on the traces left in the rocks by plants and animals in the form of fossils. Fossils may be defined as impressions, remains or traces of plants or animals or both left in the rocks. Each age from the beginning of life on the earth- $3,00,30,26,000$ years ago-has left evidence of its existence in the sediments of the earth. However, these sediments are found originally on the surface of land in the form of mud or other soft material. As plants and animals die, their remains sink into the soft sediment. As layers of sediments are laid in the process of rock formation the remains of animals are gradually replaced by mineral matter to create a permanent impression more or less in the form of casts. Life trapped in between the rocks during upheavals in the earth's crust is, in many cases, preserved as fossils.

This process has been going on for ages; generally only the hard parts of the body are preserved. It may
be either completely or partly replaced by mineral. Even when the original is completely replaced the cast resulting from the pattern of the mineral is distinct enough to tell its own tale. Fossilization takes place better if remains of the organisms are covered up by the rock particles or protected and carbonized before the decay bacteria can cause any damage. Absence of oxygen is rather an essential factor for nice preservation as decay means oxidation. Organisms with shells or other hard parts are more likely to be fossilized than those without them ; for this reason very primitive and soft plants are rarely fossilised. Unfortunately fossils are incapable of giving any information about the internal anatomy of the petrified life ; but they throw much light on the form and the shape of the specimens concerned.

We know that in the formation of the sedimentary rocks the oldest occur at the bottom of the series, while youngest at the top. Naturally the oldest strata contain the fossils of the ancient life only, and the recently formed those of the newer arrivals. Actually each layer of the sedimentary rocks represents a geological era-stretches of time extending over millions of yearsolder than the one immediately above it.

For obvious reasons fossil-records are not complete and, perhaps, could never be, yet it is beyond doubt that plants and animals living in our age have been derived from those of the preceding one by a series
of gradual physical and physiological changes and the accumulation of such changes through the long geological periods has resulted in evolution from very simple ancestors to most complex successors.

Life first appeared on the earth more than 1,500 million years ago. Bacteria and primitive plants known as blue-green were the sole representatives of life then. Later other forms of life, both plants and animals, made their appearance in course of time. Many plants and animals rose to dominance in different ages and then perished for good. We do not come across their like to-day and such life is termed extinct. To give one instance, about

120 million years ago reptiles rose to dominance. Some of these reptiles attained gigantic and fearful forms and lorded over the earth for sometime and finally perished. Towards the decline of the reptilian age birds and mammals came into existence.

Man, surprising though it may appear, is the most recent arrival having made his appearance some 26,000 years ago. Who comes to dominate the earth next is a big question mark. Some biologists seriously believe that insects are man's strongest rivals in the evolutionary race. But, excuse me, I beg to differ.

Jawahar L.V. 'Ashant,' Pre-Medical 2nd year.

## A TREK TO AMARNATH

"It was a miracle of rare device,
A sunny pleasure-dome, with caves of ice."
Thus dreamed Coleridge in his fragmentary yet masterly conception of Kubla Khan's palace. His dream would have been realized-in part at least-if he could have been persuaded to make a pilgrimage to the holy cave of Amarnath in the paradisal valley of Kashmir.

I had heard so much about the beauty and witchery of this sacred shrine that a desire to visit the spot at the first opportunity lay nearest to my heart. This desire was at last realized during the last
summer vacation when a trek to the holy cave was successfully completed.

The augustus cave stands at an altitude of $13,000 \mathrm{ft}$. and is separated by 28 tough miles from Pahalgam-the first stage of the pilgrimage. It is at Pahalgam that you make arrangements for the trip, and hire your ponies or 'dandies' as your needs or means dictate. A 'dandi' may be described as a covered easy-chair carried on two poles. As many as six bearers are needed to ply this conveyance over rough boulders and steep hills, and
the standard hire for a trip to Amarnath and back is about one hundred rupees. These terms (as all such terms in the valley) exclude the "bakhshish," which you are supposed to shower generously on your 'sweating supports.' As such, a ‘dandi' is either a luxury for the few rich or a necessity for the old and the infirm. A riding pony costs you about 20 rupees, and is well within the means of an average visitor. For those, who are strong and sturdy enough to relish the thrill of trekking there is nothing like walking which combines economy with adventure. Of course, a pack-pony to carry your beddings and rations is an absolute necessity.

Choosing the last said measure, I decided to set off for the cave on the morning of 30 th June, 1955. The path to Amarnath is normally declared open in the beginning of August, when on the occasion of the full moon, thousands of devotees from all corners of the country march in a procession to the altar of Lord Shiva. Because of late snowfall this year the path was feared to be hazardous at the time I contemplated the trip. But as my vacation was drawing to a close I could not afford to postpone the trip despite the risks it entailed. Under the circumstances, I could, with difficulty, get one companion who agreed to undertake the journey -of-course, on horse-back.

Early in the morning of 30th June, I left my bed and came out of the tent to look at the sky which had been cloudy of late. There was no rain, but the cumuli persisted. This
dampened our spirits a bit, but we did not give up our resolve, and rushed through the various errands preliminary to our departure. Everything was ready by $9-00$ A.M. ; only the pack-pony was awaited. But we were suddenly let down by the contractor who told us at the eleventh hour that no pony could be made available. We were annoyed, but this did not deter us. We hired two porters and entrusting our luggage to them, left Pahalgam at about 11-00 A.M. intent on reaching Sheshnag by the evening after covering 16 miles.

The path lies over a picturesque range of hills, beautiful and verdant, with streaks of snow sliding along the slopes down into the gurgling stream which keeps you company right up to its main spring-the Sheshnag Lake. The shifting scenes of nature with an ever-enhanced glory beckon you at every step, softening the rigours of the journey which else would be a sore trial. The bountiful goddess has set quite a number of snow-water spouts on the way to refresh the weary traveller. Thus tempted by the beauty of nature, we continued our march over an undulating path passing by a couple of way-side villages, where we were greeted by a throng of illclad and ill-fed children-though here and there, one could discern women young and old-begging "bakh-shish"-and it was a job dodging them. This disgraceful custom of begging prevails all over the valley, and is perhaps the legacy of the British rule in India, for our erst-
while masters, drunk with the delight of power, treated us no better than beggars prowling for orts. Let us hope that the dawn of democracy instils a sense of self-respect and dignity in the down-trodden Kashmiris.

After a three-hour exercise of my legs-when I kept pace with my riding companion-we covered the first eight miles of our journey and reached Chandanwari-a beautiful bowl of verdure, set like an emerald in the heart of hills. A few hutments standing on either side of the way provide food and shelter to the devout pilgrims. We deposited ourselves in the chairs spread under an improvised tent, and placed an order for lunch which was smartly served by the Sikh proprietor of that booth. After a hearty meal we laid ourselves down on the turf under the vitalising sun, and waited for our coolies to join us Two hours passed, and there was no sign of our sturdy mountaineers. We grew anxious, and apprehended all sorts of chances that might befall us. Another hour passed, and yet our porters could not be spotted anywhere. "Perhaps they have slunk away with our luggage," we thought, and devoutly wished it had not happened. My companion sent his horseman in search of the coolies, and as there was no possibility of our proceeding further that day, we too retraced our steps for about a mile and sat on an elevated hillock with our eyes fixed on the distant path that we had trodden so gleefully only a few hours back. At long last two mov-
ing specks appeared in the distance, which, as they approached nearer, became clearer, and turned out to be our seemingly stout porters, who had bravely done the first 8 miles of the 28 mile-trek in 7 hours only. Obviously, we could not hope to reach our destination if we banked on their strength. We, therefore, dismissed them, and through the resourcefulness of our horseman managed to engage one pack-pony for the rest of the journey.

Perforce, we spent the night in the Tourist's hut, and resumed our onward march the next morning at $6-15$. As we emerged from the hutlined path we stood face to face with the glorious spectacle of the famous snow-bridge of Chandanwari; gurgling waters of the Sheshnag stream were advancing headlong through thick deposits of age-long snow arched like a colossal bridge. It is nothing less than a miracle for those of us who have never heard of a snow-bridge. As I admired this wonder of nature my lips spontaneously uttered:

## No hand of man, could ever paint,

 A sight so grand to see,Waters rushing through rocks of snow, 0 God, it thrilleth me!
Cautiously treading over slippery snow we crossed over to the other side of the bridge, and soon started climbing the awe-inspiring "Pissu Ghati," standing stern and sheer with its head in the clouds. My companion dismounted the horse in view of the steep ascent, and both of us gathered our strength to climb the forbidding height. Fresh as we were, we pressed on and on. Now
pausing for breath, and now pushing ahead, we at last found ourselves at the peak of the hill, where a fine stretch of grassy meadows afforded the much wanted relaxation to our legs. As we emerged on the top we were greeted by the sheep-dogs of Bakkarwals-bearded nomads who had chosen that pastoral lawn to feed their flock, which is the main source of their subsistence. The barking of their curs was soon replied by a stray dog on our side, who, strange to say, had joined us in the pilgrimage from Chandanwari. Admiring this phenomenal fidelity I patted the dog, who despite a limping leg, kept close to our heels and served as a loyal companion.

From there to the Sheshnag Lake there was not much of a climb, but we had to wade through heaps of snow at several points, which benumbed our feet and forced us to slip on our grass-shoes, of which I carried two pairs. We were walking at a height of over $11,000 \mathrm{ft}$., with gaunt stern rocks standing in their leafless grandeur on our left, and tall snow-clad peaks on the right. At one place we had to ford through a torrential stream, where one careless step would have easily ended our pilgrimage, sending us down into a deadly ravine. But all went well, and at about 10-00 A.M. we reached the Sheshnag Lake. Standing on the bank of this spacious lake, I felt a joy unfelt before. The bluish green expanse of water with tiny ice-bergs floating on its bosom presented a feast for the eyes. The images of the snow-covered hills
surrounding the two sides of the limpid lake stood reflected in the water, enhancing its beauty. There in the distance rose the dazzling range of the Kohinoor mountains, almost unparalleled in their radiant grandeur. We relaxed ourselves for nearly half-an hour on the soft sedge on the edge of this Elysian lake, at a height of over $13,000 \mathrm{ft}$. and after a refreshing repast of bread and butter, which we carried with us, we cast a lingering glance on the lovely lake, and resumed our trek.

Thenceforward, we were travelling over a different earth. Verdure and vegetation of the first 16 miles were now changed into endless stretches oî snow, slippery and treacherous at times. With our eyes fixed below we moved forward with utmost caution, testing the strength of the snow with our walking-stick before venturing to put forth the entire weight of our body. At many places we found ourselves suddenly submerged upto knees in the soft strata of snow, and it was an effort struggling out of it. Our pack-pony, as also the riding pony of my companion, got similarly stuck many a time, and it was fun watching us all helping them out of this pulpy trap. The faithful dog, whom I, thenceforth, called Amar, for he was an unswerving devotee of Shree Amarnath Ji, stood at my side, wagging his tail and sympathetically watching our lot. Thus falling and floundering we pushed on, and before long stood on the highest point of our trek-the Mahagunas Pass at an altitude of $15,000 \mathrm{ft}$, where we enjoyed the real
thrill of the Himalayan beauty at its wildest and best. From horizon to horizon there lay before us the unbroken vistas of untouched snow, blindingly white under the bright sunshine. Down at our feet were the small sinuous streams of molten snow sparkling like glass. To appreciate its glory one must witness it for oneself.

From that place to Panchtarni, a distance of 5 miles, we had to climb down by over $2,500 \mathrm{ft}$. The descent though not as arduous as the ascent, required still greater precaution, as it involved greater risks of slipping and falling. During this part of our journey we came across a big herd of sheep proceeding army-like in search of luscious lawns beyond the holy cave. These animals, guided as they were by instinct, which sometime is saner than intellect, were running over the narrow snow-ridge without any fear of slipping down, and so were their shepherd boys frisking about fearlessly as if on solid ground.

We reached Panchtarni, the last halt before Amarnath, at about 3-00 P.M. and stretched ourselves in front of the few tottering huts, one of which was to be our resting place at night. Lying there we surveyed the pleasant panorama of snow-striped hills spreading out in all directions. The holy cave lay only four miles ahead, and our horsemen wanted us to touch the destination that very evening and return to Panchtarni at night. But, tired as we were, we could not agree to their proposal which could have enabled
us to reach Pahalgam about one day in advance.

A cup of tea was our immediate need, but there being no firewood we had to be content with a glass of ice water followed by a cold and stale refection. We were thinking of selecting a hut out of the two lying vacant, when a party of about 20 people, with as many horses and about half the number of packponies, also made its appearance on the spot. Fearing the overcrowding of these huts, we hastened to spread out our bedding in one corner of the dirty and dingy room, more fit to lodge the ponies than their riders. Over-crowding was inevitable; and before long there was huddled up in that barrack a variegated mass of humanity-horsemen with their harness and accessories, and pilgrims with their beddings and rations, all squeezed in that shed. Soon they lighted four or five fires inside the room (for they had brought fuel with them) making it horribly smoky and stuffy. We felt like objecting to this, but thought that we had no right to do so. Sleeping there was a vain effort, and it was after midnight when we could wink our eyes after their noise had subsided. But another disturbance drove away our slumber. The sky which had been cloudy of late burst down in the form of heavy rain, which came pattering right on our heads through the big holes in the roof above. Shifting and shuffling ensued ; people spread out their umbrellas and rain-coats over them without opening their slumberous
eyes. The scene lasted for about half an hour when the fury of the rain god cooled down and we again dozed off to get up at five in the morning.

By 6 o'clock on July 22nd, 1955 we were ready to start for the sacred altar of Amarnath. The faithful dog whom we had altogether forgotten in the confusion of the night, stood, as if by magic, at our heels. and notwithstanding the severity of sleet and snow, shook off his langour to consummate his pilgrimage. We were soon pacing over a difficult and dangerous path, lying under a cover of snow, and imagining the picture of the cave to come. Presently we were joined by the pujari of the holy shrine, who sensing his clients going before him, left his slumber, and hastened to entrap us. On the way he narrated to us the legend clustering round the cave. Lord Shiva and his devoted Parbati, so the myth goes, had in time immemorial chosen this land of lakes and hills for their godly rambles. They had a magic bark which could sail from one lake to another traversing the entire valley. Thus they lived on for ages, when a saint, Kashyp by name, won the heart of the god by dint of his worship. When asked to name a boon in reward of his devotion, he demanded this vale of the god. The favourite dell of Lord Shiva was thus transferred to Kashyp Rishi, from whose name it got its present name of Kashmir. Lord Shiva then moved further up, and chose this lofty cave as his seat of worship. To the eye of faith the

Lord is ever present in the form of the "ice-lingam" which forms itself automatically, and waxes and wanes with the changing moon, being largest on the full moon occasion.

Thus in the company of that priest we covered the last four miles of our trek and stood at the foot of the massive cave a little before $10-00$ A.M. A sacred stream, popularly known as the Amarganga, flows near this shrine and is supposed to possess the quality of purging away one's sins. We washed our faces in the sacred water and climbed up the stairs which soon brought us to the 150 ft . wide mouth of the cave. There on the right before us stood the ice-formed image of Lord Shiva, about 4 ft . high and of sufficient girth, formed symmetrically by the unerring hand of nature. Shouting "Jai" to Shri Amarnath we bowed down to this holy image, feeling exultant that we had realized our long-cherished desire. On the left side were two other similar but smaller images of ice representing Ganesh and Parbati. There in the cave we also saw a few pigeons supposed to be immortal. Our faithful ally, Amar, was also admiring this miracle of nature expressing his ecstacy through his guttural snarls accompanied with his ever swishing tail. We spent about 40 minutes at the cave, talking most of the time to a Nepalee Sadhu, who for the first time in the history of Kashmir, had survived one dreary winter in a frozen niche of this snow-laden cave. He appeared to be a "Hath-yogi" who had voluntarily imposed this
penance on him for the purification of his soul.

The scientific mind of to-day can easily brush aside all supernatural glamour attached to this shrine, by calling the image a mere collection
of icicles, but standing there it is not so easy to explain away the mystery. And I, for one, returned to Pahalgam profoundly stirred and enriched spiritually.
K.C. Kanda, M.A.

## Smile a While

An extremely attractive girl was sitting in the corner of a railway carriage with her young man beside her and her little niece on her lap.

While the train was going through a dark tunnel other passengers in the carriage suddenly heard the little girl exclaim : "Please kiss me too, auntie Joan!"
"Elsie," replied Aunt Joan quickly, "You should say 'Kiss me twice.' Kiss me two is bad grammar."

A woman's anguished voice shrilled over the telephone, "Oh officer, two youngmen are trying to get into my room through the window."
"Sorry, lady," was the reply. "You have made a mistake. This is not the police-station. This is the fire-station."
"Oh, I know that," said the voice, impatiently, "It's the fire station I am after. They need a longer ladder."

Professor. Mathematics is the most fascinating of studies. One can obtain astonishing results. If I take the year of my birth, divide by my telephone number and subtract my wife's age, I get my size in collars.

The microphone was thrust before the winning jockey, and the very em-
barrassed hero was asked to address the nation. Breathlessly he said: 'May I take this opportunity to pay a tribute to the other jockeys, without whose co-operation my victory would have been impossible."
"The pig, children, is a most useful animal," said the teacher. "We use its head for brawn, its legs for ham, its bristles for brushes. What else do we use the pig for?" "Please, Miss," said one small child, "We use its name when we want to be rude."

```
                                    O 0 0
```

The girl was very rich and the young man was poor but honest. She liked him, but that was all, and he knew it. One night he had been a little tenderer than usual.
"You are rich," he ventured.
"Yes, she replied frankly. "I am worth one million dollars."
"Will you marry me?" he asked.
"No."
"I thought you wouldn't."
"Then why did you ask me?"
"Oh, just to see how a man feels when he loses one million dollars."

Arjan Das Menghani, Prep. Science.

## The College Chronicle

The new year has been a year of prosperity and all round expansion. The number of students on the rolls of the college has increased from 260 to 325 . We have maintained the pace of expansion of the last year. We can safely look forward to a further increase in our numbers next year: we hope we shall be 400 strong. Already the college, particularly during the first half of the day, seems to be overcrowded. There is the usual shoulder-rubbing in the corridors when the bell goes and the classes shift from one room to another. Occasionally the library counter is surrounded by "borrowers" and the reading room "all full." The Girls' Common Room looks like a crowded "show room" in the morning and like a "restaurant" during the recess. No wonder, there are 80 of them huddled in the room! They are a cheerful lot. The Boys' Common Room has even now one Table-tennis table whereas the number of players has more than doubled. The result is that beginners have not many opportunities of picking up the game. Till last year students could play badminton during the recess in one of the quadrangles or in the hall. As the hall has been fitted with electric lamps and fans-and the quadrangles with their pleasing green
surfaces have been reserved for "gentle squatters" of both sexes-players of badminton have perforce migrated to the Boys' Common Room. Only 'stray birds' may be seen hopping on the deck-tennis court.

The lecture rooms have been furnished with gallery desks. This increases the seating capacity and makes teaching effective. Electric lights were put in during the summer holidays and fans are being installed now. The hall is being equipped with a mechanism for a trailer-curtain for the college Dramatic Club. The outer corridor along the library has been converted into a reading room for students so that the library room may be available for serious reading. A counter has been provided and the students will no longer 'suffer the inconvenience' of reclining over the Librarian's desk : they will have to stand erect.

## The Staff

The increase in the number of students has not resulted in any increase in the number of the members of the Staff. But there have been a few changes and additions. Dr. P. C. Chakravarti, our VicePrincipal, is on partial deputation with the Board of the History


Mrs. Khanna and Mr. Mehr Chand Khanna arriving for the Prize Distribution.


At the Staff Lunch.


Annual Tea.


The Hobbies Exhibition


Fancy Dress Show


The Book Festival
of the Freedom Movement. As he could not devote full time to the History of the Freedom Movement he has been relieved of teaching the Preparatory class. Shri Daljit Arora, M.A., has been appointed as part-time Lecturer in History.

Shri V.B. Amar, Lecturer in Political Science and Civics, has been replaced by Shri V.N. Khanna, M.A. Shri L.R Batra has been appointed Lecturer in Biology in a temporary capacity in the leave-vacancy of Shri Madan. Shri Suresh Chandra Gupta has become a full-time Lecturer in Hindi.

## The Office

Last year an additional post of a Cashier was sanctioned. Shri B.L. Bhutani has been appointed.

## The College Union

As a result of the election of the Office-bearers of the the College Union held in August, 1955, the following were elected :-

| President | $\ldots$ | Parmanand |
| :--- | :--- | :--- |
| Bhardwaj |  |  |
| Secretary | $\ldots$ | Youdishter |
| Dev Tej Pal |  |  |

B.A. III year ... Ram Lal
B.A. II year .. Ripushodan Gopal

| B.A. I year | $\ldots$ Moti Aswani |
| :--- | :--- |
| Pre-Medical | $\ldots$ Naresh Chander |
| Qualifying | $\ldots$ Arjun Das |
|  | Menghani |

Nominated Members :
Kulwant Singh
Saroj Sehgal
Shri D. S. Bhalla has been made Adviser in place of Shri R.K. Sud.
The Union observed the "Goa Martyrs' Day" on Tuesday, the 16th of August, 1955. Besides students, Principal Harish Chandra also spoke on the occasion. He advised the students to imbibe the spirit of the Day and realize the significance of sacrifice for a noble cause.

The inaugural meeting of the Union was held on Saturday, the 10th of September, 1955. It was addressed by the Principal. He told the students what Education should mean. Acquisition of knowledge by itself was not enough; its practical application to life was more important. In that way alone could character be built and personality developed. He also stressed the importance of discipline in life. He said that it was not something based on fear or fright but something which made the mind realize its duty towards itself and towards others.

The following programme will be observed during the rest of the year :-

8 October, 1955. Deolamation Contest in Hindi.
22 October, 1955. Debate in English.
12 November, 1955. English Recitation (Prize Contest).

26 November, 1955. Debate in English (Prize Debate).
3 December, 1955. Inter-Class Radio Play Contest.
14 January, 1956. Extempore Speaking in Hindi.
28 January, 1956. Annual Picnic
13 February, 1956. Inter-College Prize Debate.
28 February, 1956. Variety Entertainment.

## The Hindi Parishad

Election of the Office-bearers of the Parishad was held in the first week of August, 1955. The following were elected to the Executive Com-mittee:-


Class Representatives :
B.A. III year ... Ram Lal
B.A. II year ... Suman Luthra
B.A. I year ... Harish Chander

Prep-Arts ... Gargi Gupta
Prep-Science ... Arjun Dass
The first meeting of the Parishad
took place on the 27 th of August, 1955. Many students participated in the proceedings. The items consisted of stories, poems and essays written by students. Items contributed by Shri Suresh Chander Gupta, Surender Nath, Promilla Gulati and Vijay Narayan were highly appreciated.

## The Sindhi Liłerary Socieły

The following were elected to the Advisory Committee of the Sindhi Literary Society for the year 195556 : -

Adviser ... Shri S.M. Jhangiani
President ... Santo Sabhani
Secretary ... Moti Aswani
Members :
Pushpa Butani
Mira Badlani
Thakur Moti
Ramani
Narain
Ramrakhiani
The Society aims at creating a sense of discipline in its members and at developing their personality. With this view the Society organized a picnic at the Qutab. It was a great success.

The Society held two meetings. It proposes to hold debates, essay competitions, literary gatherings and also to invite famous writers, poets and persons of eminence to address the members.

## The Political Science Sociefy

The Political Science Society has been formed with a view to train
the students in the art of public speaking and to give them knowledge and information about things beyond the scope of their books by organizing debates, symposiums and by inviting distinguished persons to lecture and throw light upon various current topics of national and international importance.

The following are the members of the Executive Committee for the year 1955-56 :-

Adviser ... Shri V.N. Khanna President ... Sudesh Kumari Vice-Presi- ... A.P. Verma dent
Secretary ... C.P. Sahni Joint-Secre- Tarun Kumar tary
The first meeting of the Association was held on the 30th August, 1955. A Prize Debate in Hindi was organized for the day. The subject of the debate was: 'In the opinion of this House the experiment of Democracy in India has proved to be a success.' Fourteen students from different classes participated in the debate. Raghunath Singh, Vijay Narayan and Gargi Gupta got the first, second and third prize respectively.
The members visited the Parliament in session on the 9th of September, 1955.

## The Philatelic Socieły

Mr. C.N. Chandra, I.C.S., Secretary, Ministry of Rehabilitation, Government of India, addressed the students of the college last year on
the educative value of stamp-collecting. The interest stimulated by him has led to the formation of The Philatelic Society under the able and expert guidance of Shri V.N. Pasricha.

## Science Association

The following are the Office bearers of the Science Association for the year.

President ... Shri P.M. Kaul.
General ... Shri R.P. Budhiraja Secretary.
Secretary ... Satish Chander Chhabra
Class Representatives:-
Pre-Medical... Dev Raj Chitkara II year.
Pre-Medical .. Naresh Dua I year.
Qualifying ... Prem Parkash
Section A. Batra
Suresh Oberoi
Section B ... Suresh Chander
Kapoor
Tej Bhan

## Extension Lecture

Shri V. N. Khanna delivered an extension lecture on "The Spread of Communism in Eastern Europe.' He explained that the fundamental principle on which communism is based is that of class war, its ultimate aim being to bring about a world revolution as a result of which a class-less society will come into being. The use of "force" in furthering its objective, in the
opinion of the learned lecturer, was "undemocratic."
In the discussion that followed the lecturer was asked that almost all Governments in the world say that they are the representatives of the people but which one of them is really telling the truth?. Will it not be better to say with Pope:

For forms of Government let fools contest ;
Whate'er is best administered is best?
(This reminds us of what a character says in a recently published play: "Love and Lunacy" by Peter Philip:-
"At any given time

The truth must be that version of the facts
That's most convenient to those in power;......'

Editor)

## Social Service

To help the sufferers in the recent floods boys and girls of the college collected 13 maunds of atta, 2 maunds of dal, 170 old clothes and over Rs. 425 in cash. They went round. The inspiring genius was Miss Raj Kumari Mathur. The members of the Staff and the Subordinate Staff are contributing to the fund. (A fuller report will be published later).


## "देश"

(हिन्द्दी-विभाग)

घध्यन्त-राज कुमारी माथुर
घ्बात्र सम्पादक-कुमारी सुदेश

विषय-सूची


## सम्पादकीय

श्राज हमारे ‘देश’ का चतुर्थ ग्रंक प्रकाशित होने जा रहा है। कहते हैं चतुर्थी के चाँद के दर्शन श्रशुभ गुयों के परिचायक होते हैं. लेकिन देश के चतुर्थ श्रंक ने इस श्रपवाद को श्रश्रमाशिक सिद्ध कर दिया है। इस ‘देश’ में हिन्दी की उत्तरोत्तर वृद्धि देख कर हमें तो हिन्दी-विकास में शुभ व मंगलमयी भावनाश्र्रों की उज्जवलता के ही दर्शन प्राप्त होते हैं।

इस हिन्द्ध-पत्रिका की श्रोर से मैं इस वियालय के नये छात्रों का ग्रभिनन्दन करती हूँ। हर्ष का विषय है कि इस वर्ष हमारे कालिज में छात्रों की संख्या में पयांप्त उन्नति हुई है औौर विशेषकर जब हमें हिन्दी-पाठकों की वृद्धि का भान होता है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है।

हिन्दी में छात्रों की वृद्दि के साथ-साथ हिन्दी के लेखकों, कहानीकारों, कवियोंव निबन्ध लेखकों की उन्नति हो इस पत्रिका के शुभ लत्क्यों को परिपूर्ऐ कर रही है। इस बार गत वर्षों की श्रवेत्ता श्रधिक रचनाएँ हमारे पास ॠ्राई हैं जिनमें से कई उत्तम रचनाश्र्यों को इस श्रंक में स्थान देकर छात्रों की उज्जल प्रतिभा का परिचय दिया गया है। लेकिन कई छात्रों को श्रपनी रचना इस पत्रिका में न पाकर हतोट्साहित नहीं होना चहिये। मैं बहुत ही भिभक व हठ के साथ कहने में संकोच कर रही हूँ कि कुष एक विद्यार्थियों की रचनाएँ इस पत्रिका में स्थान न पा सरीं, क्योंकि उनमें भाषा व भावों श्रादि के साथ श्रन्य गुयों का कुष्ड ग्रभाव था श्रौर कईयों को सथान के ग्रभाव से

भी इस सौभाग्य से वंचित रहना पड़ा है। फिर भी मेरा इन लेखकों से त्रनुरोध है कि वह साहसपूर्वक श्रपनी रचनाग्यों में उपरोक्त गुयों का समावेश करने की चेश्र करें ताकि अ्रपनी योग्यता का परिचय अ्रागामी ध्रंक में पा सकें। हमें तो भारतीय संस्कृति के श्रनुसार कार्य में प्रयत्नशील रह कर भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।
हमारे विद्यालय की हिन्दी-परिषद् हिन्दी को घ्रपना उच्च पद प्राप्त कराने में महत्व पूर्या सहयोग दे रही है। इसके द्वारा कहानी-पतियोगिता व निबन्ध-प्रतियोगिता का जो ग्रायोजन किया गया है उसमें हमें हिन्दी के कई नये-नये लेखकों व कहानीकारों को प्रतिभा से परिचय प्राप्त होने पर हर्ष हुग्रा है ।इस प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय अ्राने वाले विद्यार्थियों के लेख व कहानी को भी इस ‘देश' में स्थान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हिन्दो की उन्नति में इस सहयोग के लिए हम हिन्द्रो-परिषद् के श्हली हैं।
जसा कि सर्वविद्वित है, अ्राज हिन्दी राजभाषा के पद् को सुरोभित कर रही है। इसके साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये सारा देश कटि-बद्ध हो भाग ले रहा है। ताकि वह संसार के ग्रन्य साहित्यों के सम्मुख भी प्राचेन संस्रृत साहित्य की भांति अ्रपनी विजय-पताका फहरा दे। हमारी सरकार के शिन्ता-मन्त्रालय के उद्योगों से व हमारे बड़े-बड़े नेतात्र्ंों के उस्साह-वर्धक भाषसों तथा लेखों से ग्राज भारत का पूल्येक प्र। यी भारत-भारती के मन्द्रिर में अ्रपना छोटा-

सा दीप जलाने को उदित प्रत्तीत होता है। ऐसे सतत प्रयत्नों के सम्मुख हमें श्रपनी श्रयोग्यता व ग्रसर्मथता के कार्या संकोच में हूब न जाना चाहिये, वल्कि श्यपनी तुन्च्छ विद्धता व सामर्थ्य के दिग्दर्शनार्थ हिन्दी-देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रपनी तुच्छता के फूल भेंट करने का भो सौभाग्य प्राप्त करना चाहिये। जिससे हमारी देश भाषा सम्पूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अ्यन्य देशों की भाषाश्रों के समच्त भी अ्रपना उज्जवल रूप शीघ्यातिशीघ्र दिखा सके । हमें तो अ्रपनी हिन्द़ी को इतना समृद्धिशाली बनाना है कि इस में वैज़ानिक विषयों की शिच्ता भी सम्भव हो जाए। अ्राज हम अ्रपने विद्यालय में अ्रधिक छान्रों को नागरिक-ज्ञान, अ्रर्थशास्त्र व इतिहास को हिन्द़ी में च्रध्ययन करने में उद्यत ढ़ेखते हैं तो मन दूना हो जाता है। क्योंकि यही भावीनागरिक ही भारत के भविष्य-रथी होंगे। जिन्हें ग्रपनी मातृ-भाषा तथा 'देश’ के लिये ت्रवश्य कठोर परिश्रम करना होगा।

इस वर्ष के ‘द़ेश’ में कई नवीन छ्वान्रों की

उत्तम रचनात्रों को, जिन्होंने पथम बार ही प्रयत्न करने में श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, प्रकाशित कराने में हर्ष हो रहा है। गत ‘देश’ के सम्पादकों का यह एक उपालम्भ रहा है कि हिन्दी में कवियों की कमी है, उसको भी पूर्या करने में इस बार के छात्रों ने कुष्ब सहयोग दिया है, यद्यपि उसमें पूर्णां सफलता प्राप्त नहीं हुई। एकांकी के ग्रभाव की हर समय खटकने वाली नुसाता को भी दूर करने का सौभाग्य इस चतुर्थ श्रंक को ही प्राप्त हुग्रा है । तो बताइये इन लत्क्तरों को शुभ व मंगलमय न बता कर श्रशुभ कैसे कहा जा सकता है ?
अ्रतः ईश्वर से यही बन्द़ना है कि ह्मारें हिन्द्री जगत् पर नव किरयों की अ्राभा उज्जवल रूप से पड़ती रहे व ‘देशे’ की शुभकामनात्रों के साश हिन्द़ो का वृत्त कविता, एकांकी, लंख, निबन्व तथा कथा-कहानी के विविध रंग विरंगे कलों से प्लार्वत हो. जिनका सुगन्ध-सौरम ‘देश’ के कोने-कोने में पहुँच जाये । ग्रतः ग्राइये भारत-भारती की अ्रराधना में एक गीत गाएँ :-

सर्व ‘देशेश’ की शराता श्रावो रे, यही समय हैं प्यारे ।
अ्रावो भारती-गुए गाश्रो रें, यही समय है प्यांें
उढ़य हुग्र्रा नागरो-नाम का भानु, त्राश्र्रो दर्शन पावो रे। ग्रमृत भरना भरता है इससे, पो के अ्रमर हो जावो रे। अंभ्रे ज़ी, फारसी व उद्रू को व्यागो, संक्कृत में चित लगावो रे। हिन्दी की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, टृढ़ विश्वास जमावो रे। करलो नाम नागरी का स्मराए, नाहिं पीके पछ्छतावो रे। छोटे बड़े सब मिल कर खुरुशी से, ‘‘े़ेश’ को समृद्ध बनावो रे। यही समय है प्यारे। श्राश्रो भारती गुएा गाश्रो रे, यही़ समय है प्यारें। - कुमारी सुदेशे, बीっா०, तृतीय वर्ष

## ञ्रन्तर्चेतना

मन ढल रहा तुन्हारो श्रोर।
नाने कब तक लेकि.न प्रियतम. होगी मन की भावन भोर।।
बहुत प्रात ही चली किरएा पर, तम में दूबी तन की कोर। किरा मौन है दानवता पर, माँग रही है मन की पोर।। सीपी बोली, ‘‘्रमु से मिलना', जहाँ न शाह न दुर्द्सम चोर। डूब गया ₹वर धीरे-धीरे, गहन हुग्रा लहरों का रोर ।।

तनिक रूको, हे जग के राही !
इस पथ पर चल कर तुम कैसे, पाग्रोगे मन-चाही ? यहाँ मोह के बन्ध घने हैं, बुट न सकोगे राही ! श्रमृत का है लोप यहाँ पर, मद़ से पूर्ष सुराही ।। श्रम का मूल्य छ्विपा कर सब जन, भोग भोगते शाही़। रूप-जाल से अ्राकुल पृथ्वो, कब किसने अवगाही ?
मन के छल को श्राज भुला दो।
साधक ! तन की तनी खोल कर, श्रम में प्राएा धुला दो।।
सीमित रहने में ही सुख है, यह अ्रम श्राज सुला दो।
जन-हित की मधुमय रेखा पर, अ्रपने भ्राएा भुला दो।।
घट-घट में वह्राम विहँँसते, खुधि कर पाप धुला दो।
प्रति काए में मन के दर्शन कर, जड़ को दूर डुला दो।।
रसना पर वश करना, माई !
इस रसना के कारएा ही तो, माया मन में धाई ॥ लोभ हुग्रा मन को वसुधा पर, इसने तान मिलाई। संचित पुएय भाव सब टूटे, लख इसकी प्रभुताई।। पुष्ट हुग्रा जब हल का रूपक, रसना रही सहाई । जग के सम्मुख प्रभु की महिमा, इसने कभी न गाई।।

किया था।" वह तुनक कर बोली।
"अभ्राज तुम्हें हो क्या गया है ? बतात्रो तो सही क्या बात है जो इतनी रुष्ट हो रही हो ?"
"मुभे तो कुन्र नहीं हुत्र्रा च्राप ही बदल गए हैं। मैं ग्रापसे बात करूँ तो ग्राप का समय नष्ट होता है। बाहर चलने को कहूं तो काम करना है ध्रैर अ्रभी अ्रनु श्रा जाए तो उसके साथ जाने को सदा तैयार रहेंगे। मेरे साथ चलना तो अ्रापको बुरा लगता है।"
"पागलपन की बातें न करो नीरू। चलो खाना बना डालो मुभे बड़ी भूख लगी है।"
"ध्राप मुभ से उड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं। मुहल्ले भर में श्रापका गौरव गान हो रहा है। मैं भी सब कुछ्छ जानती हूँ। खाना-वाना मुभ से नहीं बनता है। ग्रपनी ग्रनु से कहो वही बना देगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो चुपचाप सहती चली जाऊँगी। \#्राज श्राए तो सही वह घर से न निकाल ....... 1 ",
"चुप कर नोरा नहीं तो ग्रनर्थ हो जाएगा। प्रनु से कुछ भी कहा तो देखना।"
"घर से निकाल दोगे ? बड़े ॠ्राए हो धमकी देने वाले।"
"नीरू तुम ने श्रनु को च्रभी तक नहीं पहचाना है। वह कितनी पवित्र है यह तुम नहीं जानर्ती। पवित्र नाते के लिए दुनिया के पास कोई स्थान नर्द्री होता है यह मैं जानता हूँ। पर तुम भी ऐसा ही सोचोगी यह मैं स्वप्र में भी नहीं सोच सका।"
"हाँ मैं सब कुछ्छ जानती हूँ। तभी तो वह..." "नीरू" एक द्म कड़क कर शैलज ने कहा।
"दुनिया को क्यों नहीं चुप करा देते। पवि-

त्रता का ढोल क्यों पोट रहे हैं। सभी ग्रापको च्रच्छो तरह जानते हैं।"
"习्राज के पश्चत्त् तुम मेरा मुहं भी देखने को तरसोगी।" ग्राह लेंकर शैल ने कहा त्रौर च्रपने कमई की श्रोर चला गया।

शैल के मुख के भावों को देखकर वह सहम गई। उसके मुख पर न्तुउधता के चिन्ह तो थे ही साथ में मृत्यु से पूर्त च्राने वालो शान्ति भी।

च्रभिमान ने नीरा की श्रोर सभी भावनाओं्रों पर विजय प्राप्त करली त्रौर वह "ऊङल" कह कर ॠ्रपने कमरे में चली गई।

च्रभी दो घन्टे ही बोत पाए थे कि नीरा के कमरे में त्रनुपमा च्रा धमकी। त्राते ही उसने पूछ्छा-"भाभी, भैया कहाँ है ?"
"होंगे त्रपने कमरे में, मैं क्या जानूँ।"
यद्यपि नीरा सदा अ्रनु से रूखेपन से ही बात किया करती थी, परन्तु ग्राज उसमें शत्रुता का ग्रभास था। श्रनु की च्राँखें तरल हो उर्ठीं। मिलने की इन्ब्धा तो नहीं पर भैया से वायदा किया था उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। श्रनमनी सी छठ कर वह उधर चली गई। जाते ही वह क्या देखती है कि शैल का सिर एक तरफ को लुढ़का हुग्र्रा है ग्रौर वह सो रहा है।
"भैया, कब तक सोते रहोगे ? श्रब तो उठो।"
उस बेचारी को क्या पता था कि शैलज को यह नींद़ कभी भो न समाप्त होने वाली है। च्रब तो क्या वह कभो भो न उठ सकेगा। सहसा जब न्रनु को हृ्ट्रि शैल के मुख की अ्रोर जाती है तो वह चीख मार कर पुकारती है-‘भभाभो, भाभी, जल्द़ी ॠ्राना ${ }^{\prime \prime}$

नीरा श्राकर क्या देखती है कि शैलज श्रन

## पथिक

मानव में विचार-शक्ति है। सोचने बैठा हूँ, संसार क्या है ? इस का श्रारम्भ कब हुग्ग्रा, ग्रन्त कब होना है ? श्रावश्यकता ही क्या थी इस विश्व की ?
बहुत विचार किया, पर उत्तर कुष्ब न मिला। पर ॠ्ररे, मैं मानव हूँ, क्या यह सत्य है ? क्या मुभ में विचार शर्ति है ? और यदि है तो उत्तर क्यों नहीं मिलता ?

सुना है, ईंश्वर ने संसार का निर्माया किया है। पर क्यों ? उत्तर में फिर निराशा ! लेकिन क्या ईंखर की भो कोर्ड सत्ता है ? लोग कहते हैं पर मुभ्षे तो विश्वास नहीं होता, कोई प्रमाया जो उपलन्ध नहीं है।
अ्रमुक वर्यक्ति बहुत दुरी है ! यह दुःख श्रौर सुख का भेद् किस लिए ? उत्तर में कहा जाता है पूर्व कर्मों का फल है, पर कर्म करने की प्रेराा कौन देता है ? उत्तर मिलता है, ईश्वर ! अ्ररे ! जब ईश्वर ही कर्म करने की प्रेराा देता है, तो वह् बुरे कर्म क्यों कराता है ? श्रब फिर कोई उत्तर नहीं मिलता।

लेकिन हे मन ! औौर बातों के गहन सागर में डुबकियाँ क्यों लगा रहा है, तनिक अ्रपने को

तो खोज। यहाँ भी तो कुछ नहीं मिलता। जो भी संसार में जन्म लेता है, कुन्ब न कुष्ब खोजता है, पर इसका रहस्य श्र्य तक किसी ने न पाया। कबीर ने कहा :
‘जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ’।
पर उस गहरे पानी का भी तो पता नहीं चलता। जब इन बड़ी बातों का उत्तर बड़े-बड़े विद्धान् भी न खोज सके, तो इस तुच्छ्छ की क्या शक्ति है। पर जड़ होकर बैठना तो मूर्खता है। फिर क्या करुँ ............ निर्याय किया है, पहले ग्रपनी तो खोज कर लूँ। संसार अ्रसीम है, किन्तु मेरी शक्ति सीमित है, निकल पड़ा हूँ खोज करने इस बात की कि इन जटिल प्रश्नों का उत्तर पाने की कुस्जी कहाँ है ? कार्य कठिन है, शायद़ मेरा जीवन समाप हो जाय बिना किसी सफलता के, पर एक बार निर्यांय करके पीछे हटना तो कायरता ही है। अ्रत: श्रज्ञात मार्ग पर चल निकला है यह 'पथिक’’ अ्याशीर्वाद दो न, .......... भारत माँ, तुम्हारा यह पुत्र दूसरों का सफल मार्ग-पर्देशक सिद्ध हो।
—प्रो० विश्व नाथ खन्ना, राजनीति विभाग

## उड़ते पन्ने

शैल और नीरा बाज़ार से श्रा रहे थे कि पीछे से भ्रावाज़ ग्राई-"क्यों भैया, भाभी के ग्रा जाने से हम लोगों को भुला बैठे।"

पीक्छे मुड़ कर दोनों क्या देखते हैं कि श्रनुपमा खड़ी हँस रही है।
" अ्भरे श्र्वनु तुम ! सचमुच मुभे समय ही नहीं मिला। और हाँ श्रब तो तुम्हारी भाभी भी श्रा गई हैं तुम ही वहाँ क्यों नहीं श्रा जाया करतीं। मैं तो मां जी से मिलने कल अ्राऊंगा।' हैल ने कहा।
"सुनो भैया, भाभी को भी लेते श्राना। नहीं तो मैं माँजी से शिकायत कर दूँगी श्रैर फिरफिर डंडों से मार पड़ेगी। समभे।" यह कह कर वह एक श्रल्हड़ युवती की तरह हैँस दी।
नीरा को न जाने यह सब क्यों बुरा लग रहा था। अ्रनु की हँसी ने उसके हृदय पर श्राघात किया। यद्यपि वह उससे परिचित न थी परन्तु फिर भी जानना चाहती थी कि वह शैल से इस प्रकार हँस कर बातें करने का क्या घ्यधिकार रखती है ? वह चाहती थी कि शीघ ही उससे घुरकारा मिले।
"भ्रनु, जीजाजी का कोई पत्र श्राया है कि नहीं ?"
"कल श्राया है औौर वह थोड़े दिनों में मुभे लेने प्राने वाले हैं।"
"तो यह कहो। मैं सोच रहा था कि क्या बात है कि च्राज ग्रनु बड़ी खुश दिखाई दे रही है। हाँ तो जोजाजी के ख्वागत की तैयारियाँ हो रही हैं।"

श्रनु "धत्" कह् कर चल पड़ी।
"बड़ी शरारती लड़की है।" कह कर शैल भी नीरा के साथ घर पहुँचा।
उसे श्रव भी याद था जबकि उसने श्रनुपमा और उसकी माँ को पहली बार देखा था। दिसF्बर की रातें अ्रौर कड़ाके की सद्दीं। नीरा के मायके चले जाने पर उसके केवल दो कार्य थे। दिन भर कहानियाँ लिखना श्रथवा गष्पें लड़ाना औौर रात को बहुत देर तक सैर के लिए निकल जाना। उस रात भी वह सैर करने गया हुग्रा था। श्रपने श्राप में ही वह मग्न था कि सहसा उसे रोने की भ्रावाज़ श्राई। जैसे ही वह इस रोने का कारए जानने के लिए घूमा तो क्या देखता है कि एक तरफ तो गगनचुम्बी ध्रह्टालिकाएँ श्रपने गौरव का गान कर रहीं हैं ज्रौर दूसरी श्रोर फूस की मोपड़ियाँ श्रवनी दुर्देशा पर रुदन।

भोपड़ियों के भीतर से ही किसी की करुखा से श्रोत प्रोत ध्वनि में रोने की श्रावाज़ श्रा रही थी। उसने ढ़ेखा था कि एक भोंपड़ी में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। पास ही एक नवयुवक का शा पड़ा था और अ्रनुपमा और उसकी माँ रो रही थीं। उसको पता चला कि यह गुवक श्रनु का भाई है। अौर श्रपनी माँ का इकलौता बेटा। उसी का उन दोनों को ग्रासरा था श्रैर उनका श्रन्तिम श्राश्रय भी उनसे विदा ले चला था। उनकी जान पहचान का कोई भी ठ्यक्ति वहाँ नहीं था जो कि शव की घ्यन्तिम क्रिया कर

श्राए। तभी उसने द्रवित होकर वृद्धा से कहा था "माँ जी, त्राप दुःखी मत होइए। ञ्रापका एक पुत्र स्रभी भी जीवित है।"

शैल यद्यपि माँ-बाप के वाष्सल्य से परिंचित थ। पर बहन का सनेह उसे कभी भी प्राप्त न हुप्रा था। मां बाप भी ग्रपना वात्सल्य बहुत दिन के लिए उस पर न उंडेल सके श्रौर उसकी युवावस्था से पूर्व ही चिरन्तन नींद् में सो गए थे। नीरा से उसे माँ का वाल्सल्य छ्रौर प्रेयसी का प्रसाय मिल गया था पर बहन के मंगलमय स्नेह से श्रब भी वह त्रपरिचित था श्रौर उसी के लिए भावुक शैलज बेचैन था।

ग्रनु सी बहिन को पाकर वह धन्य हो उठा। च्रनु की गम्भीरता से उसे चिढ़ थी त्रौर चाहता था कि सढ़ा वह् श्रल्हड़ युवती की तरह हैँसती रहे औ्रौर उससे लड़ती भगड़ती रहे। इसी बोच उसे पता चल गया था कि ग्रनु का पति बर्मा में नौकरी करने गया हुत्र्रा है। बहुत दिनों से उस के पत्र नहीं श्राते हैं। इधर ग्रनु भी शैलज का श्र्रश्र्य पा कर रवयं धनोपार्जन करने लगी.थी।

जब किसी के हृद्यय में संदेह्ह का श्रंकुर उग ग्राता है तो वह छोटी-छ्छोटी बातों को भी बड़ा बना कर सोचता है। राई को पर्वत बना लेता हैं औौर स्वयं कष्ट पाता है। वह् न तो निएपत्त होकर कुछ सोच ही सकता है च्रौर न ही कुछ ठीक तरह से कर सकता है। इधर नीरा का भी मायके से ग्राने से यही़ हाल था। उसे श्रनु का ग्राना ध्रौर शैल का उससे बातचीत करना एक ग्र्राँख भी न भाता था। वह चाहती थी कि शैल को बहुत दूर ले जाए जहाँ पर अ्रनु की छाया भी उस पर न पड़ सके।

वह रात भर जाग कर यही सोचा करती। क्या सचमुच शैल मुभे नहीं चाहता? क्या श्रब मैं उस के राह का बाधा तो नहीं बन गई हूँ ? क्या सचमुच च्रनु शैल की प्रेयसी है त्रौर उस की सौत ? पर वे मुभ से भी तो पहला जितना प्यार करते हैं। क्या यह सब भूठ है या मुभे घोका हो गया है ? ग्रनु के अ्राते वे खुश हो जाते हैं। मैं कुछ्ड कहूं तो एक पल में ही रुष्ट हो जाते हैं। यह सब क्गा है ?

इधर नीरा के ग्रा जाने से श्रनुपमा भी उनके यहाँ त्रधिक श्राने लगी। कभो वह शैलज को लेंकर बाज़ार जा रहो है तो कभी सैर पर जाने की ह्ठ लिए बैठी है। नीरा उन दोनों के साथ नर्हीं जाना चाहती थी। शैलज के बहुत कहने पर भी वह उनके साथ नहीं जाती थी। श्रास पड़ोस की स्त्रियाँ दिन रात उसके कान भरा करर्तीं। रह्-रह कर वह चाहती थी कि वह शैल को ग्रनु के साथ त्रधिक बात करने से मना करे। पर वह् तो उसे छोटी बहिन मानते थे। वास्तविकता क्या है स्वयं वह जानती थी। वह कभी सोचती लेखक भावुक होते हैं, शायद् यह भी उनकी भावुकता ही हो।

शाम को त्रनु के पति अ्राने वाले थे। शैल को लेंकर वह कुछ्ध सामान खरीद्ने गई हुई थी। जब वह लौट कर ग्राया तो नीरा ने उससे बात भी न की। ग्राज तो उसकी सहनशक्ति श्रपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। ग्राज वह सब कुछ्ठ उससे कह डालेगी।
"खाना बन गया ? मुभे तो बड़ी भूख लगी है।" शैलज ने च्रन्दर घुसते ही कहा।
"ग्रनु के यहाँ खा ग्राते। मैने मना तो नहीं

किया था।" वह तुनक कर बोली।
"अभ्राज तुम्हें हो क्या गया है ? बतात्रो तो सही क्या बात है जो इतनी रुष्ट हो रही हो ?"
"मुभे तो कुन्र नहीं हुत्र्रा च्राप ही बदल गए हैं। मैं ग्रापसे बात करूँ तो ग्राप का समय नष्ट होता है। बाहर चलने को कहूं तो काम करना है ध्रैर अ्रभी अ्रनु श्रा जाए तो उसके साथ जाने को सदा तैयार रहेंगे। मेरे साथ चलना तो अ्रापको बुरा लगता है।"
"पागलपन की बातें न करो नीरू। चलो खाना बना डालो मुभे बड़ी भूख लगी है।"
"ध्राप मुभ से उड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं। मुहल्ले भर में श्रापका गौरव गान हो रहा है। मैं भी सब कुछ्छ जानती हूँ। खाना-वाना मुभ से नहीं बनता है। ग्रपनी ग्रनु से कहो वही बना देगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो चुपचाप सहती चली जाऊँगी। \#्राज श्राए तो सही वह घर से न निकाल ....... 1 ",
"चुप कर नोरा नहीं तो ग्रनर्थ हो जाएगा। प्रनु से कुछ भी कहा तो देखना।"
"घर से निकाल दोगे ? बड़े ॠ्राए हो धमकी देने वाले।"
"नीरू तुम ने श्रनु को च्रभी तक नहीं पहचाना है। वह कितनी पवित्र है यह तुम नहीं जानर्ती। पवित्र नाते के लिए दुनिया के पास कोई स्थान नर्द्री होता है यह मैं जानता हूँ। पर तुम भी ऐसा ही सोचोगी यह मैं स्वप्र में भी नहीं सोच सका।"
"हाँ मैं सब कुछ्छ जानती हूँ। तभी तो वह..." "नीरू" एक द्म कड़क कर शैलज ने कहा।
"दुनिया को क्यों नहीं चुप करा देते। पवि-

त्रता का ढोल क्यों पोट रहे हैं। सभी ग्रापको च्रच्छो तरह जानते हैं।"
"习्राज के पश्चत्त् तुम मेरा मुहं भी देखने को तरसोगी।" ग्राह लेंकर शैल ने कहा त्रौर च्रपने कमई की श्रोर चला गया।

शैल के मुख के भावों को देखकर वह सहम गई। उसके मुख पर न्तुउधता के चिन्ह तो थे ही साथ में मृत्यु से पूर्त च्राने वालो शान्ति भी।

च्रभिमान ने नीरा की श्रोर सभी भावनाओं्रों पर विजय प्राप्त करली त्रौर वह "ऊङल" कह कर ॠ्रपने कमरे में चली गई।

च्रभी दो घन्टे ही बोत पाए थे कि नीरा के कमरे में त्रनुपमा च्रा धमकी। त्राते ही उसने पूछ्छा-"भाभी, भैया कहाँ है ?"
"होंगे त्रपने कमरे में, मैं क्या जानूँ।"
यद्यपि नीरा सदा अ्रनु से रूखेपन से ही बात किया करती थी, परन्तु ग्राज उसमें शत्रुता का ग्रभास था। श्रनु की च्राँखें तरल हो उर्ठीं। मिलने की इन्ब्धा तो नहीं पर भैया से वायदा किया था उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। श्रनमनी सी छठ कर वह उधर चली गई। जाते ही वह क्या देखती है कि शैल का सिर एक तरफ को लुढ़का हुग्र्रा है ग्रौर वह सो रहा है।
"भैया, कब तक सोते रहोगे ? श्रब तो उठो।"
उस बेचारी को क्या पता था कि शैलज को यह नींद़ कभी भो न समाप्त होने वाली है। च्रब तो क्या वह कभो भो न उठ सकेगा। सहसा जब न्रनु को हृ्ट्रि शैल के मुख की अ्रोर जाती है तो वह चीख मार कर पुकारती है-‘भभाभो, भाभी, जल्द़ी ॠ्राना ${ }^{\prime \prime}$

नीरा श्राकर क्या देखती है कि शैलज श्रन

सदा के लिए इस संसार से विदा हो गया है। उसके शरीर में ग्रब एक शवास नहीं रहा है। उसके हाथ में वही सुनहरी पेन है जो नीरा की प्रथम भेंट थी। मेज्न पर रखे पन्ने उड़ रहे हैं। पास ही नीरा का तैल चित्र टंगा हुग्रा है। मेज्र पर दो पत्र पड़े हुए हैं। एक नीरा का और दूसरा अ्रधूरा श्रन्न का।
'‘मेरी ही नीरू,
तुम सदा मेरी थी और मेरी हो रहोगी । तुम्हें भ्रनु श्रैर सुभ पर सन्देह हैं वह बिल्कुल निर्मू ल्ल है। तुम्हारी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुश्रा है। श्रनु मेरी बहिन है। मेरी एक प्रार्थना सुनोगी। श्रनु को कभी कुछ्ब न कहना। तुन्हारे साथ बिताए हुए प्रेमपूर्शा च्वयों की मधुर स्मृतियों को लेकर विदा़ा हो रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सदा श्रन्तुएा रहेगा।
-रैल"
"ध्रनु,
दुनिया के पास भाई बहिन के पवित्र प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। तुम दु:खी मत होना।

तुम-सी बहिन हो सबकी, मुभ-सा भाई न हो किसी का"-

इन शब्दों के पश्रात् एक रेखा खिंचच गई थी। शायद इन शब्दों के लिखने के पश्रात् वह सोचने लगा था ध्रौर सोचते-सोचते ही चिर निद्रा में सो गया था।

दोनों ग्रवाक् खड़ी थीं। नीरा के मुख पर धिकार श्रैर पश्चताताप की भावना थी। पर अ्राँखें बिल्कुल नोरस। उसकी दृष्टि से ऐसे लगता था कि वह बहुत दूर की बातें सोच रही है और ॠ्यने होश-हवास खो बैठी है। उसे शैल के शब्द "मेरा मुँह देखने को भी तरसोगी।" रह रह कर याद अ्रा रहे थे। श्रनु की झ्राँसों से अ्रविरल अ्रभुधारा बह रही थी। उसी के कारएा श्राज रैल को श्राल्महत्या करनी पड़ी। वह कैसी दुर्भाग्यशालिनी है। पंखे के निरन्तर चलने से मेज्ञ पर रखे पन्न श्रब भी उड़ रहे थे।
-कुमारी सन्तोष, बी० ए०, तृतीय वर्ष

## शान्ति

(रात का समय है। एक दुर्बल तथा समाज द्वारा दलित व्यक्ति एक छोटो-से मकान में सो रहा है। अ्रकस्मात् कोई द्वार खटखटाता है ध्रैर .....)
मनुष्य-कौन है ?
श्रावाज-दरवाजा खोलो तो बताऊँ।
मनुष्य-पहले यह बताश्रो तुम हो कौन ? जो कि हम झ्रभागों को रात में भी चैन नहीं लेने देते।
ध्यावाज-भोले मानव, तुभे चैन श्रौर विश्राम देने

के लिए तो मैं ग्राई हूँ। मेरे पास श्राने के बाद ही तुम चैन से सो सकोगे और विश्राम कर सकोगे। जल्दी करो श्रौर द्वार खोलो श्रन्यथा मैं स्वयं ही श्रन्द्र श्रा जाऊँगी।
मनुष्य-विश्राम ! (जोर से छँसते हुए) विश्राम का हम ः्रभागों के लिए नहीं निर्माया किया गया, वह अ्रमीरों के लिए है, न कि गरीबों के लिए। जाश्रो, चली जात्रो, द्वार नहीं खुल सकता है।

भ्रावजज-हा ! हा ! तुम मुभे ठुकरा रहे हो जिस के ग्राभ्रय के लिए सारा संसार तरसता है, जिसका प्यार पाने के लिए हज़ारों श्राकुल होते हैं, जिसकी गोद् में ग्राने को वह अ्रपने को भाग्यवान मानते हैं, तुम उसे ठुकरा रहे हो, नादान।
मनुष्य-परन्तु तुम हो कौन ? (थोड़ी देर ठहर कर) क्या ठुम एक धनवान सुन्दर महिला हो ? क्या तुम शान्ति हो श्र्भवा सरस्वती हो ग्रथवा लद्मी ? क्या तुम इनमें से कोई एक हो ?
भ्रावाज्न-नहीं, मैं इन में से कोई भी नहीं हूँ। मनुष्य-तो फिर तुम कौन हो ?
श्रावाज़-नादान, भोले भाले मानव, मैं वह हूँ जिसकी गोद़ में हर मनुष्य अ्राता है। संसार के भाग्यहीन तथा दुँदैँव से पीड़ित मनुष्य जिसको पाने के लिए तरह २ की कोशिश करते हैं, परन्तु मैं उनके पास नहीं जाती। मै उसी को गोद में लेती हूँ जो मुभे पसंद हो। समफे कुळ्ड, श्राई अ्रक्ल।
मनुष्य-नहीं, कुष्ठ भी नहीं।
आावाज़-पागल, नादान, श्रन्छा तो फिर बताती हूँ। मैं वह हूँ, जिससे कि धनाट्य मानव भय खाते हैं और्रैर मेरा नाम सुनते ही वह भय से काँप जाते हैं। परन्तु मैं तुम जेसे उ्यभागों को शानति देती हूँ - ग्राया कुब्ब दिमाग में ?
मनुष्य-नहीं । खाक भी नहीं। तुम पहलियाँ क्यों बुभा रही हो, सीधी तरह क्यों नहीं बतार्तीं कि तुम कौन हो। श्रच्छा एक बार फिर समभात्र्रो ।

अ्रावाज्र-क्या तुम्हारे पास दिमग़ है अ्रथवा नहीं ? (ज़ोर से हँसते हुए) हाँ दिमाग़ हो हो कहाँ सकता है, 一वह तो समाज के ठेकेदारों ने, उन नरभन्ती धनवानों ने जो अ्रपने को मानव-सेवक कहते हैं, से संग्राम करके खराब हो चुका है। तुम मुभे नहीं समभ सकते, बावले।
परन्तु क्या तुम शान्ति चाहते हो ?
मनुष्य-हाँ अ्यवश्य। परन्तु हम घ्रभागों को कौन शान्ति दे सकता है ?
भ्रावाज़-मैं, मैं तुम्हें शान्ति दे सकती हूँ, बोलो चाहिए ?
मनुष्य-तुम !
अ्रावाज़-हाँ, मैं। बोलो चाहते हो शान्ति। श्रगर चाहते हो शान्ति तो ग्राश्रो मेरी गोद् में भ्रासरा लो, मुभे ग्रपना लो ।
मनुष्य-परन्तु तुम हो कौन, जो शान्ति बाँट रही हो ?
श्रावाज़-(कुद्ध हो कर) नादान, फिर वही बात पूछते हो जो तुम्हारी समभ से बाहर है। तुम मुभे ठुकरा रहे हो श्रैर याद रखो मुभे तुकराने के बाद तुम्हें शान्ति नहीं मिलेगी। श्रच्छा, तो मैं चली।
मनुष्य-नहीं, नहीं तुम मत जाश्यो। ले लो मुभे अ्रपनी गोद में और्रौर शान्ति दो।
श्रावाज़-हाँ, श्रब तुम्हें शान्ति मिलेगी, भ्रब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। मनुष्य-मुभे छोड़ तो नहीं जास्य्रोगी ?
भ्रावाज़-नहीं।
मनुष्य-अ्रन्ब्हा, तो तुम हो कौन ?
भ्रावाज़-मृत्यु !
-नरेश चन्द्र,
पी-मैडिकल, प्रथम वर्ष

## उपन्यास

हिन्दी में उपन्यास के साहित्यिक रूप का विकास श०वीं शताब्दी में हुग्र्रा। हिन्दी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास देवकीनन्द्दन खत्री का चन्द्रकांता' है जो १न६ ? में प्रकाशित हुग्रा।
हिन्दी उपन्यास के कमिक विकास का मूल ‘तोता-मैना’ और सारंग-सद़ाबृज' जैसी कहानियों में खोजना पड़ेगा जिनका उद्गम उत्तर भारत में प्रचलित मौखिक कथाश्रों से हुग्रा जान पड़ता है। जायसी के पद्मावत तथा इशांल्ला खां की 'रानी केतकी की कहानी' के वस्तुविन्यास पर इन कथात्रों का स्पष्ट प्रमाव मिलता है। प्राचीन काल में जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे श्रौर पुस्तकों का नितांत अ्रभाव था, तब संगीत के ग्रतिरिक मनोरझ्जन का एक मान्र साधन कहानियां हो थीं।
इन कहानियों में कला-रूभ का प्रथम ग्रभास र्या्त्तर्व के विकास में मिलता है। 'गुलबकाबली' 'छ्वीली भटियारन' और 'हातमताई' में व्यक्ति विशेष के दर्शन होते हैं जिनमें मानव चरित्र के सरल और सामान्य गुएों का समावेश मिलता है--ये चरित्र अ्रधिकांश कलिपत हैं त्रौर कुब्छ हृ्टियों से विचित्र भी।
किन्तु इन उपन्यासों के रहते हुए भी देवकीनन्दन खत्रो के ‘चन्द्रकान्ता' से पहले हिन्दी में उ१न्यास के साहित्यिक रूप की प्रतिष्टा न हो सकी ‘तोता मैना’ ‘गुलबकावली’ इत्याद्दि कहानियां मनोरस्अक श्रौर लोकप्रिम तो अ्रवश्य थीं, किन्तु उनमें यर्थाथ जीवन का चित्र्रा लेंशमात्र भी न

था।जब देवकीनन्द्न खत्री ने १२र्वीं शताब्द़ी के पद्यबद्ध वीर-ग्रख्यानों की परम्परा की सहायता से इन कहानियों की कथा सामम्री का उपयोग अ्रपने तिलस्मी उपन्यासों में किया तो उनमें प्रेमाख्यानक काव्यों का श्यद्डुत सौन्दुर्य ध्रा गया।
भावना श्रैर शैली दोनों ही की हृष्टि से तिलर्मी उपन्यास चारसा-काव्यों के अ्रनुगामी जान पड़ते हैं। किन्तु लोकप्रिय होते हुए भी उनमें मानवी भावनाझ्रों और मनोविकारों के लिए विशोष स्थान नहीं था। रिशान्तित कहलाने वाले लोग उन्हें कला की वस्त्त न मान कर केवल मनोरख्जन का साधन मानते थे।
तिलस्मी उनन्यासों के साथ ही साथ कुष्ध लेखकों ने उपन्यास पर नाटकीय कला के विविध गुयां का अ्यारोप करने का प्रयत्न किया ध्रैर उन्हें सफलता भी मिली। किशोरील:ल गोस्वामी, जिन्हों ने पहले पहल हिन्दी उनन्यासों में नाटकीय कला के विविध गुयों का सफल अ्रारोपया किया, खत्री के चन्द्रकान्ता’ से भीप हले ‘कुसुम कुमारी' की रचना १चन६ में कर चुके थे, यद्यपि इसका प्रकाशन $१ 8 \circ १$ से पहले न हो सका।
गोस्वामी के पश्चात् उपन्यासकारों के एक समुढ़ाय ने संस्रृत के प्रेम नाटकों प्रौर रीति काव्यों से प्रेराा प्रहा करने के स्थान पर पारसीथियटरों और उद्रू कान्यों का अ्रनुकरसा किया। इस समुद़ाय के प्रमुख लेखक रामलाल वर्मा थे जिनका ‘गुलाब उर्फ रज़िया बेगम’ १६२३ में

तीसरी बार प्रकाशित हुन्ञ्रा। यह हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ थियेट्रिकल उपन्यास था। ध्रैर उन दिनों जनता थियेट्रिकल उपन्यास बड़े चाव से पढ़ती थी।

इन उपन्यासों की सफलता के कारा लेखकों को बड़ा प्रोत्साहन मिला और पौराडिक कथात्र्रों, ऐतिहासिक घटनाश्रों, मौखिक कथााओ्रों, किम्बदन्तियों तथा घर, समाज ध्रैर उनके पारिपारिर्रिक उपकराों को लेकर नाटक के रूप में उपन्यससों की रचना करने लगे। उदाहराएा के लिए भगवानदीन का 'सती-सामर्थय' ले लीजिए। लेखक पाठक के मरितष्क को रगंमंच कल्पना कर पहले एक वातावराए की सृष्टि करता है और फिर दो या श्रधिक पात्र पात्रियाँ ग्रा कर संलाप ध्रौर सम्भाषसों द्वारा श्रपने चरित्र और कथावर्तु की ठ्यद्जना करती हैं। प्रत्येक परिच्छेद एक दृश्य के समान है।
परन्तु इन उपन्यासों में नाटकीय कला इनके बाद्य रूप श्रर्थात केवल संलाप, सम्भाषला ध्रौर साधाराए कथा वर्खान तक ही सीमित थी। इनके श्रन्तर में कोई संघर्ष, क्रिया प्रतिक्रिया, चरमसन्धि और्रौर सक्रान्ति (crisis) इत्यादि भ्रन्य नाटकीय गुएों का कोई ग्रारोप न था। परन्तु धीरे-धीरे जब लेखकों को वार्तविक नाटय कला का बोध होने लगा तब वे ग्रपने उपन्यासों में वास्तविक नाटय-कला का अ्रारोप करने लगे। श्रौर कमशः तीनों नाटकीय ऐक्यस्थान, समय श्रैर कार्य से प्रारम्भ कर नाटकीय व्यंग्य (Dramatic irony) अौर श्रन्य नाटकीय गुयों का श्रारोप होने लगा।

उपन्यास कला का नवीनतम विकास इसमें मनोविज्ञान के समावेश के कारा हुग्रा जिससे

उपन्यासों के कला-सौन्दर्य में अ्रभूत-पूर्व वृद्धि हुई। श्रब तक उपन्यास के कथानकों में, मानव जोवन की उलभमनों में, दैव-घटना और संयोग का ही प्रधान भाग रहता था--कथानक के विकास और उसकी उत्लभनों को सुलभाने के लिए प्रायः संयोग श्रौर दैवी-घटनात्रों का श्रावश्यकता से श्रधिक उपयोग किया जाता था। शरतचन्द्र और रवीन्द्रनाथ ठाक्कर ने उपन्यासों में मनोवैत्ञानिक चित्रया और विशलेब्या का महत्व लोगों के सामने रखा। फिर जोवन भो श्रव पहले से श्रधिक मिश्र और गहन होता जाता था, लोग अ्रपने मस्तिष्कि श्रैर बुद्धि का नित्य श्रधिक प्रयोग करने लगे थे। लोगों का वह सरल मसितकि जो धर्मयन्थों की सभो बातों को व्रह्सवाक्य समभाता था, जो पुरायों की सभो स्वाभाविक और श्रस्वाभाविक कथाश्रों पर विश्वास करता था, श्रब सँशयवादी हो गया। मनोविज्ञान की सहायता से उपन्ग्यासों पर वास्तविक नाट्यकला की परम्परा का अ्रारोप हुग्रा अ्रौर उपन्यास कला रून की श्रेष्ठतम कोटि पर पहुँच गया।
वीराख्यानक काष्य-परम्परा, नाटकीयकला श्रौर मनोविज्ञान के ग्रतिरिक्क कुलु उपन्यासकारों ने जो कवि भी थे, उपन्यास में गीति-कला का भी उपयोग किया। बंग साहित्य में यह प्रयोग सफल हुग्रा था चन्द्रशेखर का ‘उद्भ्रान्त प्रेम' इसका उदाहाहा है ।
यह सत्य है कि केवल विशुद्ध गीति कला नाटकीय कला की सहायता के बिना उपन्यास की सृष्ट्रि नहीं कर सकता; किन्तु नाटकीय कला का प्रयोजन केवल रूप प्रदान के लिए, शरीर गढ़ने के लिए होता है, श्र्रात्मा उसमें गीति-कला द्वारा ही मिलती है। जयशंकर प्रसाद का ‘कंकाल’

श्रादि, च्ड़ी प्रसाद् 'हृद्येश' का 'मनोरमा' त्रादि इसके उदाहराएा हैं।

उपन्यास की कहानी ग्रथवा कथानक को पाठकों के सामने रखने की शैली में भी अ्रद्नुत उन्नति ग्रौर विकास हुत्रा त्रौर इस शैली के विकास से उपन्यास के कला रूप के विकास में भी अ्रत्याधिक सहायता मिली। 'चन्द्र कान्ता' से रंगभूमि' तक कथा वर्गान की शैली में महान च्रन्तर पाया जाता है। 'चन्द्र कान्ता' तथा श्रन्य प्रारन्भिक उपन्यासों की शैली इस प्रकार की है कि वे हमें पुराने कहानी कहने वालों की याद दिलाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उपन्यासकार किसी उत्सुक श्रोता मएडली को कोई कहानी सुना रहा है।

उपन्यास की कथा कहने की शैली में प्रथम विकास उस समय हुन्या जबकि उपन्यासकार श्रोतात्र्रों ं ््रथवा पाठक का ध्यान रखे बिना ही तटस्थ से हो कर कथा का पूरा वर्गन करने लगे। इस वर्शान शैली में लेखक उपन्यास के भीतर च्राए हुए पात्रों तथा ह्र्यों का वर्गान एक \#्रन्य पुरुष की भाँति करता है इस प्रकार की वर्गन शैली में मानव श्रौर प्रकृति इत्यादि के विविध चित्रा मिलते हैं।

उपन्यासों की यह वर्गनात्मक शैली मनोविज्ञान के सूत्रपात से च्रौर भी परिष्कृत और पूर्णा हो गई। मनोविज्ञान के च्रध्ययन से यह ज्ञात हुन्र्रा कि मन श्रौर मस्तिष्कि को पभावित तथा परिवर्तित करने में काल, स्थान, वातावरएा च्रौर परिस्थति च्रादि का बहुत बड़ा हाथ होता है।

उपन्यास की कथा शैली का द्वितीय विकास

वर्तालाप अ्रथवा सम्भाषएा की कला के सूत्रपात से हुप्र्रा जबकि चरित्र चित्र्या अ्रौर कथानक के विकास के लिए स्थान २ पर दो, तीन या श्रौर श्रधिक पात्रों का सम्भाषए दिया जाने लगा। 'कौशिक' ने सम्भाषयों का सबसे श्रच्छा उपगोग किया।

सम्भाषएा कला के सूत्रपात से चरित्रों के ठ्यक्तिकराए में बहुत सहायता मिली। इस प्रकार वर्एनशैली में मनोविज्ञान औ्रौर सम्भाष्या कला के संयोग से उपन्यास की कथा शैली का पूरां विकास हुन्ञ्रा। प्रेमचन्द् के उपन्यासों में इस पूर्ण विकसित शैली का सुन्दर उदाहराए मिलता है।

परन्तु कुछ उपन्यासों में कथा शैली एक द्म भिन्न मिलती है। श्रजनन्द्न सहाय के ‘सौंद्योपासक'. रामचन्द्र शर्मा के ‘कलंक’ तथा इलाचन्द्र जोशी की 'घृएामयी’ में नायक ग्रथवा नायिका ॠ्रपनी तथा उपन्यास की पूरी कथा उत्तमपुरुष सर्वनाम (मैं) के रूप में वर्गन करती हैं। नायक स्रथवा नायिका के चरित्र चित्र्या की हृष्टि से यह् शैली सर्वोत्तम है क्योंकि स्वयं कथा कहने के कारा नायक ॠ्रपने श्रन्तस्तल तक की बातों का अ्रत्यन्त प्रभावपूर्ए वर्गान कर सकता है। परन्तु इस शैली में एक द्रोष है कि नायक के श्रतिरिक्त श्रन्य चरित्रों का सुन्दर्र चित्र्या नहीं हो पाता। इसके अ्यतिरिक्त कथा के सौंद्य की भी इस शैली से पर्याप्त च्कति होती है। इसमें वर्गनात्मक शैली के उपन्यासों की भांति मनोविज्ञानिक चित्र्या तथा प्रकृति के सुन्द्र चित्र नहीं मिल सकते । साधारएात: यह शैली केवल उन्हीं उपन्यासों के लिए उपयुक्त है जहाँ केव्रल एक ही प्रधान चरित्र हो श्रौर श्रन्य

सभी चरित्र बहुत साधारएा हों और वे संख्या में भी कम ही हों।

इसके श्रतिरिक्त दो श्रौर शैलियां हैं-एक पन्रों के द्वारा औौर दूसरी डायरी के उदाहाहरों द्वारा कथानक का विकास। बेचन शर्मा उम्र का ‘चन्द हसीनों के खतूत’ पत्र रैली में लिखा उपन्यास है। यह शैली भी उपन्यासों के लिए बहुत ही श्रनुपयुक्त है। इसमें कथानक तथा उस का विकास समभना ज़रा 'टेड़ी खीर' हैकिन्बु इस शैली का प्रचार हिन्दी में बिल्कुल नहीं हुत्रा - शायद 'उप्र' का एक उपन्यास केवल प्रयोग की ही हृष्टिसे लिखा गया था। डायरी-उदाहराता शैली तो हिन्दी में केवल एक उनन्यास ‘शोरित-तर्पया’ में मिलती है।

उपन्यासों का प्रारम्भ जनता का मनोरख्जन करने के लिए ही हुग्र्रा था। ग़दर के पश्चात् हम हिन्दी पदेशे को जनता को तीन भिन्न श्रेखायों में विभक्क कर सकते हैं। प्रथम श्रेशो के लोग वे थे जो अंग्रेजी हिन्दी अ्रादि विविध विषयों की शिन्ता पाए हुए थे त्रौर जो सरकारी अ्रथवा ग़रे सरकारी नौकरियां करते थे। ऐसे लोगों को पहले तो प्रवकाश ही बहुत कम मिलता था और जो कुब्क मिलता था, उसे वे हिन्दी की पुस्तकें पढ़ कर नष्ट करना नहीं चाहते थे। दूसरी श्रेडी में वे लोग थे जो संस्कृत के तो अ्यच्छे ज्ञाता थे परन्तु हिन्दी कम जानते थे। उनके लिए ज्ञान का सारा भरडार प्राचीन पुस्तकों में ही निहित था। तीसरी श्रेखी में वह लोग थे जिन्होंने बहुत साधारा शित्ना पाई थी ःर केवल हिन्दी ही लिख पढ़ सकते थे। यह छोटे मोटे काम करते -इनके बचे हुए समय को बिताने के लिए किसी

साधन की अ्रावश्गकता थी। श्रतः इस श्रर्द्धशित्तित जनता की श्रावश्यकता पूर्ति के लिए हिन्दी में उपन्यासों की रचना हुई। मनोरख्जन ही इन उपन्यासों का एक मात्र उद्देश्य था। कथानक उनका पूर्यातया लौकिक होता था - उन में मानवीय भावनाश्यों, साहित्यिक छटा और उच्च विचारों तथा चरित्रों का एकांत न्र्राव थाकेवल कल्पना की जादूगरी और कथा की विचित्रता होती थी । अर्दर्द्वशिन्तितों की सम्पति होने के कारा उपन्यास साहित्य में घृला की हृष्टि से देखे जाते थे। इस निन्दा, घृया औौर उदासीनता के वातावरएा में उपन्यास साहित्य का प्रारम्भ औौर विकास हुग्रा। परन्नु यद्यपि रिश्नित जनता उपन्यासों को घृसा की हृि से देखती थी फिर भी उनकी मांग सर्वदा बढ़ती ही जा रही थी। उनन्यासों की इस लोकप्रियता के कारएा धर्मप्रचारकों और समाजसुधारकों ने उनन्यासों को अ्रपने मतों औ्रौर विश्वासों के प्रचार का एक अ्रस्त्र बनाना चाहा, विशेषतया अर्य-स-समाजियों ने। इस प्रकार उदढ़ेश-उपन्यासों का बहुत पचार होने लगा श्रौर सामाजिक उनन्यास श्र्रधिक लिखे जाने लगे। उनन्यासकारों के सौभाग्य से हमारे सामाजिक श्रौर पारिवारिक जीवन में ग्रनेक दोष थे। सास बहू, श्रैर नन्द्-भौजाई का भगग़ा हमारे घरों की प्रतिंदन की घटना थी। बालविवाह, स्त्र्त्यों की दासता, जाँत-पाँत का भमेला, दहेज, अ्रस्प्र्यता धौर ऐसी ही ह्ज़ारों समस्याएं हमें सुलभानी थीं। श्र्स्तु—उपदेश-उदन्यासों के लिए बहुत fिस्तृत क्षेत्र था।
उपदेश उनन्यासों की कुष्ब दिन की धूम के बाद समालोचकों ने इनके विरुद्ध अ्रावाज़ उठाई औौर 'कला कला के लिए' की पुकार उठने लगी।

वास्तव में यह सिद्धांत उन लेखकों को बहुत भ्याकर्षक प्रतीत होता था जिनमें व्यापक उपदेशपूर्णा रचना की प्रतिभा ही न थी। $₹ \varepsilon$ १५ ई० के बाद उपन्यासकारों में दो भिन्न समुदाय हो गए। एक ओ्रोर प्रेमचन्द, ‘कौशिक', इल्यादि लेखकों के उपन्यासों में ठ्यापक उददेश मिलते थे, दूसरी घ्रोर चतुरसेन शास्त्री, उम ः्रौर इलाचन्द्र जोशी 'कला कला के लिए' सिद्धान्त के पत्तपाती थे। श्यस्तु उद्देश्य की हृष्टि से हिन्दी उअन्यास चार वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं।
१. मनोरक्जन के लिए लिखे गए उपन्यास ।
२. उपदेश-उपन्यास।
3. ठ्यापक उपदेश संगुक्क उपन्यास।
8. ‘कला कला के लिए' सिद्धांत के प्रति पाठक उपन्यास।
[कथानक की हृष्टि से उपन्यासों का वर्गीकरएा]
अ्रपने एक लेख में Stevenson ने तीन प्रकार के उपन्यास बताए हैं - घटना प्रधान श्रथवा कथाप्रधान, चरित्रम्रधान श्रौर भावप्रधान। Stevenson के मतानुसार घटना प्रधान उपन्यास ही सबसे ग्रच्छे होते हैं। इनके अ्रनुसार तो फिर देवकीनन्द्रन खत्री के ‘चन्द्र कान्ता' और 'भूत नाथ’ ही सर्वोलकृष्ट कलात्मक रचनाएं ठहरेंगी। परन्तु भ्रन्य समालोचक इससे सहमत नहीं होते।
[कथा प्रधान उपन्यासों के भिन्न रूप]
(१) तिलिस्मी :-हिन्दी में ग्रनेक प्रकार के कथाप्रधान उनन्यास लिखे गए परन्णु देवकीनन्द्न खत्री इल्यादि के तिलिस्मी ध्रौर ऐग्यारी उपन्यास ही सबसे अ्रधिक लोकप्रिय हुए।

तिलिस्म का भाव हिन्दी में फ़ारसी कहानियों से श्राया। 'अ्रली बाबा श्रौर चालीस चोर'

कहानी में जब श्रलीबाबा कहता है ‘खुल्ता सीसम’ तब एक सुरंग सी खुल जाती है ध्रैर एक तहखाना दिखाई पड़ता है। श्रौर 'बन्द हो सीसम' पर वह् इस प्रकार बन्द् हो जाता है मानो वहां पृथवी छ्बोड़ श्रौर कुछ था ही नहीं। इसी को तिलिस्म कहते हैं। औौर फ़ारसी कहानियों में इस का प्रायः उपयोग किया जाता है। फ़ारसी से यह उदूर में ग्राया-खत्री जी ने उदूर से हो कर हिंदी में विलिस्मों का प्रयोग कियं। परन्बु श्रपनी अ्यद्नुत कल्पना शक्ति श्रौर प्रतिभा के बल से उनमें इतना कौशल औ्रौर अ्रलौकिक्तव भर दिया कि वे उदूर ध्रौर फ़ारसी के निल्लस्मों से कहीं श्रधिक श्रद्रुत श्रौर श्राकर्षक बन गए।
तितिस्मों में मूल रूप में ग्रतिप्रकृत भावना का अ्रारोप न था।तिलिस्म की सृष्टि में श्रद्रुत कौशल और्रौर श्रनोयी सूभ की श्रावश्यकता हाती थी। तिलिस्म का रहस्य न जानने वाला मनुष्य चाहे कितना ही चतुर क्यों न हो, तिल्लिस्म में पड़ कर चकर में पड़ जाता था। परन्नु पिछ्छले खेवे के लेखकों में इस प्रकार के श्रद्नुत तिलिस्म सृष्ट करने की त्नमता न थो-इस कारएा वे कमशः भ्भतिप्राकृत सूभों से काम लेने लगे।
तिलिस्मी उपन्यासों में तिलिस्मों से भी श्रधिक
 घ्रवतारएा थी। अ्यभ्यारी मोला लिए हुए ये श्रग्यार वास्तव में श्रद्रुत थे। वे अ्रद्नुत रसायनिक होते थे। उनकी तरकीबें श्रैर चालें सभी मौलिक हुग्र्रा करतीं औ्रौर उनके घात प्रतिघत अ्रत्यन्त कौशलपूर्य अौर अ्रद्नुत चातुर्य-युक्त होते थे।
जासूसों से भी श्रधिक चतुर श्रौर बुद्धिमान होते हुए भी नैतिकता और वीरता की दृष्टि से वे

श्रय्यार महावीर थे। उनकी वीरता पर उनके स्वामियों को श्रभिमान हुग्रा करता था, उनकी स्वामीभक्ति पथथर की चट्टान की भांति घच्रचल औौर श्रटल थी। स्त्रियों के प्रति उनका भाव सर्वथा पवित्र ध्रैर निर्दोब हुच्ञा करता थाएक अ्यय्यार दूसरे भ्र्यग्यार की हस्या नहीं करता था- केवल बन्दी बना सकता था। इनकी भाषा भी श्रपनी ही विशेष प्रकार की होती थी।
(२) साहसिक उपन्यास :- इन उपन्यासों में श्रधिकतर डकैतों का एक भुंड किसी नगर में ग्राता है औौर धनियों के घर डाके पड़ते हैं पुलिस श्रौर जासूस डाक्ष पकड़ने के लिए छोड़े जाते हैं और श्रन्त में वे सफल भी होते हैं। साहसिक उपन्यास तीन प्रकार के हैं। प्रथम

प्रकार के साहसिक उपन्यासों का प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पाठक का 'भ्र्रमीर घ्रली ठग' है जिस में वह अ्यपने श्रतीत की कहानी सुनाता है। परन्तु उपन्यास का नायक ग्रभयराम है जो वीर श्रौर उदार है। यह ठग या डाकू वीर हैं, उदार हैं, श्रभिमानी हैं त्रैर मान पर मिटने वाले हैं। परन्तु उनका काये नैतिक हृष्टि से निकृष्ट है।
द्वितीय प्रकार के साहसिक उपन्यासों के नायक डकैत प्रथम प्रकार के ठगों से नितन्त्त विपरीत होते हैं। वे कामो, लोभो, कठोर और श्रमानुषिक कर्म करने वाले होते हैं।
—कुमारी राजकुमारी माथुर, (हिन्दी विभाग)

## खेल ही तो था

‘नमस्ते !’ मैं ने चौंक कर सिर उठा कर देखा एक महाशय सामने हाथ जोड़े मुस्करा रहे हैं। कुष्छ अ्रघेड़ श्रवस्था के लग रहे थे, बाल पकने ध्रारम्भ हो चुके थे। पर मुख पर हृष्टि जाने पर यह कद़ापि श्राभास न होता था कि वह अ्रधेड़ श्रवस्था में पदार्पर्पा कर चुके हैं। शान्त क्रौर श्रधिकाधिक ज्योति सी उनके चौड़े मुख मशडल पर विराज रही थी। शरीर कुष्ठ दुबला पतला था पर इससे उनके मुख की कांति पर कोई भी श्रन्तर न पड़ता था। कुष्त्ता उनकी श्रोर निहारने के पश्वात मैं ने भी प्रत्योत्तर में श्रपने हाथ जोड़ दिये।
'ध्याइये, बैठिये न !'
'धन्यवाद ! ऐसा प्रतीत हो रहा है श्राप मुभे पहचान नहीं पाए' नम्रता औौर शीलता से नवागन्तुक ने कहा।
'‘्याप ठीक ही कह रहे हें' मैं ने कुब लज्ञा सी श्रनुभव की।
'हाँ ठीक भी हैं इतने दिनों पश्रात पह्चान पाना कठिन है'
'क्या श्रापसे मेरा परिचय किसी समय....।' मैं ने कुष्ध हिचकिचाते हुये कहा।
'जी नहीं, बिल्कुल नहीं के समान समभिये, एक बार स्टेशन पर श्रापसे मिला था, सम्भवतः

श्रापको याद न हो। खैर, मैंने ग्रापके उपन्यास ध्रौर कहानियां पढ़ी हैं। सच मानिये वह वास्तव में मेरे हद्य के अ्रनुरूप ही लिखी गई है। कभी कभी तो भुभे ऐसा भ्राभास होता है मानो हमारे हृदय में किसी अ्रात्मिक गठजोड़ द्वारा मिलन हो, नहीं तो, विल्कुल मेरी ही भावनायें श्राप श्रपनी रचनाश्रों में कैसे उद्द्रत कर पाते। इसी कारशा अ्रापके लिए हृदय में एक विशेष सी श्रद्धा का उट्पन्न होना कोई अ्रस्वाभाविक बात नहीं है।
‘बिल्कुल खवाभाविक है’ मैं ने ठ्यंगात्मक ढंग से कहा।
-मैं ने तो समभा था' उसने मेरी बात की श्रोर ध्यान न देते कहाना जारी रखा। कि समभवतः ञ्राप भी मेरी ही भांति श्रघेड़ होंगे। पर श्राप तो काठनता से पचीस वर्ष के होंगे। क्यों, ठीक है न'
‘जो हां’ रनेहात्ममक खर्वर से मैं ने कहा।
'इतने थोड़े समय में ग्रापको बुद्दि की यह प्रखरता देख कर मैं वास्तव में चकित हो रहा हूँ।'
'न्यन्छ्छा तो, कहिये श्राप चाय पियेंगे अ्रथवा लस्सी। ' मेंने विषय बद़लते हुए कहा।
‘देखिये साहब ! मुभे पीना वीना कुळु नहीं मैं तो केवल अ्रापके दर्शन मात्र के लिए उस्सुक था।

वयह तो ठीक है पर एक कप चाय से उसमें अ्रन्तर तो नहीं पड़ेगा।' मैंने नम्रता पूर्वक कहा 'भ्रापने श्रपना नाम तो बताया ही नहीं'
'ध्रोह ! वह तो मैं भूल ही गया था। मेरा नाम मुरलीधर है औौर हम यहां चावड़ी बाज्ञार में एक गली में रहते हैं।'
'अ्रोह !' मैं ने भीतर जाकर नौकर से चाय

लाने को कह दिया।
चाय पीते हुये वर्तालाप का विषय साहित्य की प्र्रोर घूम गया था। उनके विचार बड़े परिपक्व त्रौर मंजे हुए थे। यह महाशय भी उन्हीं व्यक्तियों में से थे जो विचारों से तो परिपूर्णा थे श्रौर श्रसाधारा विवेक बुद्धि के रहते हुए भी लिख नहीं पाते थे। साहित्य से अ्रसीम प्रेम भी था। उनकी ग्रालोचनात्मक बुद्दि सराहना योग्य थी। उन्होंने मेरे भी कई एक उपन्यासों में त्रुटियां निकाली थीं जिससे मैं सर्वथा सहमत था। अ्रंत में वह् कहने लगे।
‘अ्राप के उपन्यासों में एक विशेष बात मैं ने देखी है।
'वह् क्या ?' उस्सुकता से मैं ने पूळ्छा।
'अ्रापके उपन्यास जनता में जितने प्रिय होते हैं उतने किसी श्रन्य के नहीं। क्या कारएा है?
'अ्राप ही बताइये न।'
'एक काराता तो यह है कि ग्रामकी कल्पना सर्वदा ठोस होती है। सहसा उस पर विश्वास होने लगता है। दूसरे, अ्राप पाठक के सामने केवल तथ्य रखते हैं जो कि इस प्रकार सजाये जाते हैं कि पुराने होने पर भी नवीन से लगते हैं।
मैं विस्मय से उनकी श्रोर देखता रह गया। उन की निर्भीकता प्रभावित किये बिना न रहो। इतने साफ़ शबद्दों में औौर फिर वह भी मेरे ही सम्मुख्य बैठ कर मेरे ही उपन्यासों पर टिपपशियां। बहुत ही कम व्यक्तियों को इतना साहस होता है।
'ग्राप किसी सीमा तक ठीक कहते हैं। श्राप की साहित्य की श्रोर श्रपार रुचि देख कर तो

मेरा हृहय गदगद् हो रहा है। च्राप कुछ लिखते क्यों नहीं ?
'मैं ने ग्रापको बताया न। मेरो लिखने की झ्र्रोर रुचि नहीं के समान है। औौर फिर लिखने का कार्य तो ग्राप जैसे साहितियक लोगों के हाथ में है। हम क्यों परिश्रम करें।
'नहीं, नहीं ग्राप से तो साहित्य को बहुत लाभ हो सकता है। प्राप जैसों से हम निगोड़े लेखकों को तो बहुत लाभ पहुँच सकता है। मैं ने सरलता से कहा।
'लज्जित न कीजिये। मेरे विचारों में इतना सामर्थ कहां कि वह किसी को लाभ पहुँचा सकें।' मुस्कराते हुये उन्हों ने कहा 'ت्रच्छका तो सुरेन्द्र बाबु श्रब मैं चलता हूँ। हां ! यह रहा मेरा पता ग्रवकाश मिले तो ग्रवश्य ज्याइएगा। मैं घर ही होता हूँ। ग्रच्छा नमस्ते।'

इस घटना को बीते कई दिवस हो गये। मैं भृल सा गया इस विषय को काम की च्र्धिकता के काराए।

उस दिन श्रचानक उनका दिया हुन्र्रा काग़ज़ हाथ लग जाने से उन के पास जाने का निस्वय मैं ने कर डाला।

उनके मकान पर पहुँचने के पश्चात् दो तीन बार द्वार खटखटाने पर भी कोई सुनता दिखाई न दिया तो मैं कुछ्ड निराश सा हो चला। पर तभी एक महिला ने द्वार को खोला।
'मुरलीधर जी हैं'?
'जी नहीं, वह च्रभी ही बाहर गये हैं' स्वर में मधुरता थी श्रौर स्वयं भी माधुर्य की प्रतिमा लग रही थी। पहली बार देखने पर कोई विशेष ग्राकर्षएा तो दिखाई नहीं देता था पर ध्यान से देखने पर सुन्दरता प्रत्यन्त हो उठती थी।
'कितनी देर में च्राने की च्राशा है।' 'न्राध घंटे तक ग्रा जायेंगे। ग्राइए भीतर तो ग्राइये।'

उसके पीछे पीछे मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुँच गया। विशेष त्राकर्षक न था। साधार सा सी वस्तुएं थीं। पर सजाई ढंग से गई थी। सजाने वाले की कला औ्रौर उसकी रुचि को स्पष्ट प्रमाएिात कर रही थी । मैं धयानावस्थित उन वस्तुग्रों को ताकता रहा। उसके पुकारने पर मुभ्षे सुधि ग्राई तो मैं ने सुना वह कह रही थीं।
'वाह ! ग्राप उस समय से खड़े ही हैं क्या ?
'ग्रोह ! त्तमा कीजिये, मुभे ऐसे दौरे कभीकभी च्रा जाया करते हैं।' मुस्कराते हुये मैं ने कहा। वह चाय और जलपान ले ॠ्राई थीं, रखते हुये बोलीं।
‘तो ग्रूं कहिये fि न्राप खड़े रहना पसंद् करते हैं उस की इन भोली भाली बातों ने सत्य ही मुभे बहुत श्रानन्दित किया था। इस पांच मिनट के छोटे से परिचय में उसने जो सहृद्यता दिखाई थी उसे देख कर तो मैं चकित रह गया। इतनी मधुर मधुर बातें तो कोई जन्मजात परिचित भी नहीं करता । फिर वह तो एक प्रकार से ت्रपरिचित ही तो थी। उसके मुख मएडल पर छाई कांति स्पष्ट रूप से ॠ्रपनी कहानी कह रही थी। उसके भरे-भरे गाल, मुख पर बार बार ग्रा जाने वाली लटें, यह सव एक भोला सौंदर्यं था जो न जाने किस तिमिराद्यल में ग्रब तक छिपा रहा।

चाय पीते पीते मैं चोरी चोरी उसकी न्रोर लपक लेता पर वह किसी न्रन्य ही विचार में मग्न थी। कुछ्छ समय से छाई निएतबधता को च्रन्त में मैं ने ही भङ्ञ किया।
'बाबु मुरलीधर क्या श्रापके पिता ही हैं '
'जी हां' संच्किप्त सा उत्तर था।
'अ्रापका नाम पूछ्र्रने की धृष्टना कर सकता हूँ क्या ?'
'मुभे कान्ता कहा जाता है।'
‘भ्राप ने शिज्ञा कहां तक ली है"
'पिछले ही वर्ष तो बी० ए० पास किगा है मैं ने' स्वर गर्वमीश्रित था।

कौन-कौन से विषय थे ?'
'हिंदी च्रौर इतिह्टास। हिंदी से तो मुभ्फे विशेष प्रेम है।'

ग्रोह ! तब तो श्रापने कई उपन्यास भी पढ़े होंगे।
'जी हां। प्रायः सबों के उपन्यासों का त्रध्ययन मैं कर चुकी हूं पर मुभे तो दो के सिवाय कोई जँचा नहीं।'
'कौन से दो ?' कोतुहल वश पूछ्क लिया मैंने ।
‘प्रेमचन्द् जी च्रौर सुरेन्द्र नाथ ‘सरस' उस ने सरलता से कहा।
‘प्रेमचन्द् जी को तो मैं भां पसन्द् करता हूं। पर यह् "सरस" जा तो मुभे कतई नह्दीं भाते। क्या देखा श्रापने उनमें? मैंने बनते हुये कहा।
'उनमें ? उन में मैंने स्वयं को देखा ग्रपनी भावनान्रों विचारों को देगा। वह सदा मेरे हृदय की बात लिखते हैं, मानो मेरे हृद्य से पून्र्र कर ही लिखते हों' वह कहे जा रही थो औ्रौर मैं मुस्करा रहा था। एकाएकी वह चिढ़ कर बोली 'ग्राप हैँस क्यों रहे हैं ?'
'श्राव भी क्या उस छछ्रुदंर की प्रशँसा ले बैठी हैं। सब के सब पुराने विचार, कोई भो तो नया नहीं। मस्तिष्क में सूभता तो कुछ्छ है नहीं चौर लिखने चले हैं। उस पर तारीफ़ यह् कि

जनता को पुस्तक में इस प्रकार रमाते हैं कि उन्हें यही अ्रम होने लगता है कि उन्हीं का हृद्य दिखाया जा रहा है।'
-देखियये महाशय मेरे सामने प्राप उनको श्रपमानित नहीं कर -सकते। ग्राप उनके साथ साथ मेरा भी च्यपमान कर रहे हैं। यह् मुभे किसी प्रकार भो सह्न नहीं।' उसका मुख कोध से तमतमा रहा था। मैं मन में पछ्कता रहा था कि मैं ठयर्थ ही इतना भ्रागे बढ़ गया।

श्रोह ! स्राप तो कोधित हो गई, मैं तो मज्ञाक कर रहा था। द्वमा कीजिये मेरा श्राशय कद़ापि प्रापका हृद्य ढुखाने का न था।' मैंने ठ्यथित हृदय से कहा।
'इसमें अ्रापका क्या दोष है, च्नमा तो मुभे ही माँगनी चाहिये व्यर्थ में कोधित हो गई मैं। वास्तव में मैं उनका श्रपमान सहन नहीं कर पाती, 'उसके नयनों से दो श्राँसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। वह मुहँ फेरे भीतर चली गई। मैं समभ रहा था कि उसके मारिंक हृद्य को मैंने श्रज्ञानवश ठेस पहुँचा दी है।

ठ्यथित सा मैं भो कुछ क्षया पश्रात् वहां से चला ग्राया। उसके भोलेपन ग्रौर श्रनुराग की मन ही मन प्रशँसा किये बिना न रह सका।

भारत की कन्यात्र्रों का हृद्य जो कि श्रब फैशन के भूत का निवास स्थान बन चुका है। जो प्रेम की महत्ता को समभने के स्थान पर उस से खिलवाड़ करती हैं। विशेष कर उन्हें जिन्हें वर्तमान कालिजों की हवा लगी हो, मेरे लिए समभ पाना ः्यसम्भव बन चुका था। पर जब मैं कान्ता के इस श्रद्रूते श्रावराए की श्रोर देखता तो मैं गर्वोन्नत हुये बिना न रह पाता। कितना च्रसीम, कितना श्रद्धापूर्ा था उसका अ्रनुराग।

जिसको कभी देखा नहीं च्रौर न ही देखने की ग्राशा है फिर भी उस व्यक्ति के प्रति इतना च्रनुराग, च्राश्रर्य है। कालिज की विलासपूर्ग वायु तो मानो छू तक नहीं गई उसे।

उस रात्री मैं सो न सका। बार बार सोचता जाकर उस से त्वमा मांग लूं। पर फिर एक हास्यप्रद्द नाटक जिसका ग्रारम्भ हो चुका था. उसे श्रभूरा छोड़ देना कुछ्छ स्रच्छा न लगा। जानता था त्रन्त क्या होगा त्रौर उसी ग्रन्त पर मेरी समश्त विषमतायें प्रसन्नतायें ग्रन्नलम्बित थीं।

दूसरे दिवस प्रातः मैं फिर उनके घर पहुंच गया। द़ेवयोग से मुरलीधर जी घर पर न थे। फिर कान्ता ही मुभ्भ भीतर ले गई। मैं चकित था, उसका मुख कुम्ह्लाया हुन्त्रा सा था।नयनों से प्रंयच्त्त प्रतीत होता था कि रात्री जागराए किया है। मैं लज्जा और ग्रात्मग्लानि से दबा जा रहा था। बार बार मै अ्रवने को कोस रहा था। क्यों ? मैं ही तो था उसकी इस दशा का कारएा ग्लानि त्रौर ग्रत्मवेद़ना से दबा मैं उसी कमरे में पहुंचा ।

उसने मुर्कराने का ठ्यर्थ सा प्रयत्न किया।
'बाबु जी को मैं कल बताना भूल गई थी। पर ग्रापने श्र्रना नाम धाम भी तो न बताया, मैं क्या बताती उन्हें।'

- 'ख़ेंर ! वह् च्रायेंगे कब तक I'
'कह् नहीं सक़ती।'
कुछ समय तक वह्दां पर निरतब्धता रही। मुभे कुछ्ध पूछने का साहस नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था, ग्रब अ्राज्ञा ले कर चलता हूं। पर उठने की शक्ति मुभ में न रही, हाथ पांव सुन्न से हो रहे थे।
'भ्राप कल नाराज़ हो गये थे क्या ?'
'जी ! नहींीं तो' मानो मैं सो के जागा हूं।
‘क्या सोच रहे हैं ग्राप ?' सरलता से उसने पूछ्छा ।
'यही कि कल मैंने च्रापको दु:ख पहुंचाया था' ग्रनायास ही मेरे मुख से निकला।
'ऊंह, छ्छोड़िये भी, क्या ग्रापने "सरस" का नया उपन्यास पढ़ा है ?
'नह्हीं तो. क्या ग्रापके पास है' मैंने कोतुहुल जताते हुए कहा।
'कल ही बाबु जी लाये थे ग्राप के जाने के पश्रात्, कह रहे थे, इस बार लेखक महोद्य ने तो बस कमाल ही कर दिया है। उसने प्रफुल्लित कंठ से कहा । थोड़ी देर बाद वह पुस्तक ले श्याई। मैं ठयर्थ में ही पुस्तक के पृष्ठ उलटने लगा। यह मेरा नवोनतम उपन्यास था जनता में श्रभी ग्रा न पाया था ।
‘कान्ता जी। यह "सरस" मेरा बड़ा घनिष्ट मित्र है। यूं तो शक्ल सूरत इतनी सुन्द्र नहीं जितना श्राप ने समभ रखा है। शरीर भारीभर कम, मुहँ पर माता के दाग़, थोड़ा सा लंगड़ाता भो है। सारा दिन बस पान चबाता रहता है' मैं ने मुलँ बनाते हुए कहा ।
'बस जी रहने दी़िए' उसने हंसते हुए कहा। 'ग्राप मज़ाक समभती हैं, पर मैं सत्य कह कहृ रहा हूं' मैंने गम्भीर मुख बनाते हुये कहा। 'परन्तु ग्राप उनके पीछे लट्ठ ले कर क्यों पड़े हैं। बाबु जो तो कहते थे वह् बड़े सुन्दर हैं उस ने मानों मेरी बात को सत्य मानते हुये कहा।
'वाह ! यह कैसे हो सकता है, मैं उसी के साथ ही तो पढ़ा हूं। उसकी शक्ल याद कर मुभे तो ऋ्रब भी कै \#्रा रही हैं बुरा सा मुहं बनाते

हुये कहा ।
'ध्भाप उनके दोस्त हो कर भी उनकी बुराई कर रहे हैं यही है ग्रापकी दोस्ती।'
'श्र्मच्छा तो। एक बात बताइये।'
'पूछ्छिये'
'त्रगर वह श्राबनूस का लट्ठा ग्राप के सामने श्रा जाये तो क्या करेंगी।
'क्या करूंगी यह तो मैं नह्तीं जानती, पर उन्हें द़ेखने की इच्छा जरूर है’
'भ्रच्छ्रा ! श्राज मैं उससे पूबूंगा। वह् तो बेचारा यही समभता है कि उससे कोई प्रेम नहीं करेगा। इसी लिए वह चेष्टा ही नर्हीं करता ...।'
'श्राप चुप करेंगे या नहीं' उसने मधुर स्वर से मिड़कते हुगे कहा।
'बातों बातों में अ्राप चाय पिलाना भी भूल गदृ।
'श्रोह ! मैं न्रभी च्याई।'
थोड़े समय पश्चात चाय पीते हुये मैं ने कहा, 'चाय तो ग्राप ख़ू बनाती हैं क्या उसी ने सिखा दी।'
'देखिये ग्राप मज़ाक कर रहे हैं मैं उट कर चली जाऊंगो।
'कल मैं उन्हें जा कर कहूंगा....। ।
'बस बस रहीने दीजिए श्रपने दोस्त को बहुत सुना लिया ।'
'बस यर्हीं तक था श्रनुराग श्रभी तो श्रापने कुछ्छ सुना नहीं' मैं ने कहा।
'मैं जाती हूँ, बाबू जो श्रभी घ्राते होंगे' कोधित मुख लिए वह तेज़ी से चली गई।

मैं ने बैठना उचित न समभा, वहां से चला श्राया। फिर मैं कार्य में कुछ इतना व्यस्त रहा कि कुछ्छ दिनों तक वहां जाना न हो सका। उस

दिन ग्रनायास ही याद ग्राने पर मैं उनके घर जा पहुँचा। मुरलीधर बाबु घर पर ही थे, देखते ही बोले।
'वाह साह़ब \#्राज तो न जाने किस ग्रोर से सूयें निकला है, कहिये कब का वायद़ा था।'
'वाह श्राप मी क्या बातें करते हैं मैं ग्राप के घर दो बार ञ्रा चुका हूं, क्या कान्ता ने बताया नहीं ।'
'मुभे नो किसी ने नहीं बताया। हां इतना मैं जानता हूं कि कोई महाशय हमारे घर श्राते रहे हैं, शायद़ वह् ग्राप रहे ह़ोंगें उन्हों ने कहा।
-जी हां मैं ही था'
'कान्ता, श्रों कान्ता बेटी'
'अ्याई पिता जी' कहते हुए कान्ता चाय लिए. हुये च्राई।
'इतनी शीघपा से यह चाय कैसे बन गई ग्रभी तो दो मिनट भी नहीं हुये सुभे श्राये ।'
'ग्राप नहीं जानते सुरेन्द्र बाबु, यह घर का काम करने में बड़ी निपुए है। इसे कहानियां भी बहुत पसन्दु हैं विशेषतय ....... मैं ने त्रांख के इशारे से मुरलोधर बाबु को चुप रहने को कह्त दिया।
'कान्ता भई एक गिलास पानी तो पिलात्रो' गम्भीरता से मैं ने कहा। उसके जाने के पश्वात् मैं ने मुरलीधर बाबु को संन्त्रित्र सा वर्णन सुना डाला । वह यह सुन कर घ्राशा के प्रतिकूल प्रसन्न दीखने लगे। इतने में कान्ता पानी भी ले ग्राई। चाय पीने के पश्रात मुरलीधर जी तो ग्रावश्यक काम है का बहाना कर के चल दिये।

उनके जाने के पश्वात कुछ समय तक वहां नीरवता रही । कान्ता मेरी त्रोर प्रश्नसूचक ह्वष्ट्रि से देखती रही। कुछ्छ पूछ्रना चाहती थी पर पूछ्ठ

नहीं पा रही थी। ग्रधर तो कई बार हिले पर शबद् न निकले। मैं उस के हृद्य का द्वन्द् समभ रहा था। अ्रप्रतिभ सा मैं भी उसी की ग्रोर देखता रहा। उस के नयन भावना से रहित उद़ासीन से थे।

मैं देख रहा था पुष्प मुर्भा रहा है। उस पर से मधुमास भी प्रस्थान कर चुकी थी पतभड़ की बारी थी। धीरे धीरे सब पत्ते गिर पड़ेंगे, धूल में मिल कर ग्रपना च्रझितत्व खो बैठैंगे। कितना भयङ्कर था यह्ट मेरा खेल। उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृद्य सिंहर उठा। मैं कान्ता के जीवन से खिलवाड़ जो कर रहा था।

सहसा मैं चौंक पड़ा, उसके गालों पर दो त्रांसू देख कर। जिन श्रांसूत्रों का मूल्य सम्भवतः कोई भी नहीं ग्राँक सकता।
‘कान्ता’
'जी'
‘तुम रो क्यों रही हो’
'ग्राप ही तो रुला रहे है' रूंधे हुये कंठ से उसने कहा।
‘ठीक कहती हो कान्ता' मैं ही तो हूं जो तुम्हें रुला रहा हूं, एक बात बतात्रोगी? "सरस" से विवाह करोगी क्या।'
'जाइये ञ्राप को तो हर समय मज़ाक ही सूभता है' लजाते हुये उसने कहा ।
'न्र्रच्छा तो मान लो मैं ही 'सरस' हूं तो क्या
तुम मुभ से विवाह करोगी।
'नर्हीं' गम्भीरता से उसने कहा। मैं उसकी
गम्भीरता देख कर सहृम गया।
'ग्राखिर तुम मुभ......'
'बस महाशय हद हो चुकी, ज्रब न्राप तशरीफ ले जायें, ت्राप की बड़ बड़ मुभ्म से नर्हीं सुनी

जाती।' कोध से तिलमिलाते हुये उसने कहा।
'तो फिर याद़ रखिये मैं ही हूं वह ठयक्ति जिसके प्रति ग्रापका इतना ग्रनुराग है। ग्रब मैं कभी भी ग्रापको ت्रपनी बकवाद सुनाने नहीं भ्राऊंगा। टु:ख होता है न न्राप को इस से। अ्रन्छ्छा तो नमस्ते मैं तेज़ी से वहां से चल दिया।

ञ्रगले ही दिवस मुभे बड़ा तीव्र बुखार ने च्रा घेरा। ताप एक सौ पांच डिग्री से भी ऊवर पहुंच गया। तीन दिन तक मुभे कोई होश न ग्राया। चौथे दिन दोपहर के समय मुभ्के होश ग्राई। मैं ने ग्रपने सिर पर किसी कोमल हाथ का रर्पश पाया, उसकी कोमल उंगलियाँ बालों में न जाने क्या ढूँ ढने का प्रयत्न कर रही थीं । मैंने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुये कहा।
'कान्ता तुम श्रा गई, मुभ्के ज्ञात था तुम झ्राश्रो गी। न्क्रा कर दो कान्ता। मैने तुम्हारे प्रेम तुम्हारे ₹्रनुराग का मज़ाक उड़ाया। है न, उसका दंड क्या यह पर्याप्त नर्हीं।'
'न्राप क्या कहते हैं सुरेन्द्र जी, च्तमा तो मुभे ही मांगनी चाहिये थी मैं ने भो तो ज्याद़ती की थी।
'ت्रच्छा तो छोड़ो भी इसे' मुरलीधर बाबु कहाँ हैं ?
'वह् तो काम से कहीं गये हैं' कान्ता ने उत्तर दिया।
'हूं ! एक बात पूछूँ।' मैंने पून्रा।
'पूह्धिये'
'सच सच बताना'
'प्रयत्न करूं गी'
'तुम्हें मुभ से प्रेम है न' ख्वर में उत्कंठा थी। उस्सुक हृद्य से मैं पून्छ बैठा।
‘नहीं’ चंचलता थी स्वर में।
‘तो फिर यहां क्यों बैठी हो जिस से प्रेम है उसी के पास जाश्र्रो न' मैं ने कोध से भुम्मेलाते हुये कहा।
'उसी के पास तो बेठी हूं' साधाराए ढंग से कहा उसने।
‘कितनी रहस्यमयी हो कान्ता तुम’
'कौन सा रहस्य देखा श्राप ने मुभ में।'
'घड़ी में तो तुम कुष्ब कहती हो घड़ी में कुछ मेरी समभ से तो परे है यह्वहेली।
'भले ही हो, परन्तु इसमें रहस्य की कौन सी बात श्रा गई ।'

रहस्य ? रहग्य ही तो है। यदि तुम ने उस दिवस यह कह दिया होता तो ग्याज तुग्हें इतना सब कुष्ब न करना पड़ता। इतनी सेवा जो तुम मेरो कर रही थी, कैसे उतार पाऊंगा यह भार।'
'भारतीय नारी के लिए तो सेवा में ही श्रसीम श्रानन्द्रिपा है। श्रैर इतने दिनों से इश्रदेव की कल्पना मात्र ही मैं किया करती थी उसी की सेवा का सौभाग्य पाना मेरे लिए वरद़ान नहीं तो श्रैर क्या है। ' कहते कहते उसका कंठ भर्रा गया।

मैं भी एक टक उसी की ग्रोर देखता रहा। उसकी महानता में भविष्य की श्रादर्श भारतीय नारी का सजीव चित्र देखता रहा। उसके रोते हुप् मुखमएडल पर विषाद की रेखायें उभर श्राई थीं। जगने के कारा नगन थोड़े थोड़े सूज रहे थे। इतनी वेद्ना के रहते हुए भी उसके मुख पर श्रपूर्न ज्योति विद्यमान थी। सेवा श्रैर तन्मयता से प्रात हुए श्रन्यतम ग्रानन्द्ध की एक भांको मात्र ही तो थी।
‘तुम कितनी श्रच्छी हो’ सह्सा मेरे मुख्य यह शब्द निकल गये। उसके नयन गीले थे, पलकें अ्रभ्रु ت्र्ंों के बोम से दबी जा रही थीं, सम्भवत: अ्रनुराग के कारसा। तन्मयता से वह मेरी श्रोर निहार रही थी। चेहरे पर छाया हुग्रा विषाद धीरे धीरे तिमिराश्वल से प्रसुचित हो उषा की उष्याता की भांति दमक रहा था। और तभी दिवसावसान की दोतक सूर्य की श्रन्तिम किरसों उसके चघ्घल केशों से खेलती हुई न जाने कहां विलीन हो गई।
-सुरेन्ट्र वैद बी० ए०, प्रथम वर्ष

## पं० नेहरु की रूस यात्रा

कुब्ध ही दिन पूर्व प्रिय भारत का एक देदीप्यमान हीरक रूस में अ्रपनी विश्व-शान्ति-ज्योति दिखा कर समस्त जग के नयनों में चकाचौंध उट्पन्न कर श्राया। श्रथवा एक जुगनू अ्रपनी सरलसरस ज्योत्सना प्रदर्शित कर पुनः अ्रपने हरित तृसा-धाम में लौट श्राया। वह संसार के निराशामेघों में अ्राशा विद्युत बन कर चमका। नहीं, नहीं, वह तो विश्व-गगन में कभी श्रस्त न होने वाला शान्ति-भानु प्रकाशित कर अ्राया, जिसका प्रकाश एक मोटर की बत्ती सहृश दूर होता नहीं चला जाता। उस देश रत्न के करों ने वृतीय विश्वयुद्द की खुलती हुई डिबिया को बन्द कर दिया। शान्ति की प्रभात-किर एा ने समस्त तिमिरांकित विश्व को श्रान्छ्हादित कर लिया। वह कौन है ? भारत के चिर-पुरातन व चिर-नवीन नेता भारत रत्न जवाहर लाल नेहक ।
$y$ जून १हपy को, जब उन्हों ने पालम के हवाई ग्रड़ु से रूस को प्रशथान किया, भारत के अ्रपार जनसमूह ने उनके कोमल परन्तु कार्यशील कर-कमलों में शान्ति का वह अ्राशा दीप सँजो कर रख दिया जिसे उन्हों ने यूरोप में जा कर प्रज्वलिंत किया,—कभी न बुभ्मने के लिए। उन के प्रस्थान करते समय सब के हृदयों में यह शह्षा थी कि यह छोटा सा शाँ ति-पादप, जिसे वे रूस के समान युद्द प्रिय देश में लगाने जा रहे थे, वहाँ की भिन्न जलवायु के कारा सूख न जाय, टूटा न जाय। हम परम पिता से उनकी सफलता के लिए विनय कर रहे थे।

उस समय उन्हों ने शान्ति का प्रतीक श्वेत खादी का परिधान धारएा किया हुग्रा था, तथा एक कलित-सुरभि-युक्त गुलाब का पुष्प भी लिए थे। जब शान्तिदूत का वायुयान एक विहंग सद्रश लम्बी उड़ान लेता हुग्रा सुदूर न्तितिज में विलीन हो गया, तब भी जनता कुष्ध च्त्या तक श्रद्दाशुु युक्त नेत्रों से वह सूना पथ निहारती रही।
७ जून को हमारे प्रधानमंत्रो रूस की राजधानी मास्को में पहुंच गये। रूसवासियों ने खुलें हृदय से उनका ख्वागत किया। देश के समस्त नर-नारी व श्राबाल-वृद्द शान्तिदूत का दर्शन करने को उतावले हो रहे थे। इतना महान जन-समूह वहां कभी भी किसी विदेश मंत्री के श्रागमन पर एकत्रित नहीं हुग्रा था। इतनी अ्रसम्भावित भीड़ पर नियंन्र्या कठिन हो गया। फिर भी वह श्रनुशासन युक्त होने के कारएा पं० नेहरजजी को कार का रासता छोड़ रही थी। इस विशाल जन सागर से प्रधान मंत्री भारत जनता के लिए ग्रनुशासन शित्ता का मोती लाये । जहां भी श्री नेहरु जाते श्रसंख्य जन-शलभ उन्हें दीपक मान उनके समीप एकत्र हो जाते। वहाँ उन्हें कोई भी ऐसा भवन हृष्टिगत न होता था जिस पर भारत का तिरंगा भंडा फहरा न रहा हो। प्रत्येक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय गान द्वारा उनका स्वागत हुग्रा। भाषाए के समय तो ऐसा प्रतीत होता था कि वहां की जनता ने उन के साथ तादात्मय संबन्ध स्थापित कर लिया है।

इससे हिन्द़ी व हिन्द़ी भाषी भारत को कितना गर्व च्यनुभव हुत्रा।

एक ग़ैर-कम्यूनिष्ट होते हुए भी रूस की सरकार व जनता द्वारा भारत नेता का इतना सम्मान इसी कारएा हुत्रा क्योंकि विश्व-शान्ति को अ्रनुपम ज्योति भारत द्वारा ही प्रसारित हो रही है। तथा हमारे देश ने लकीर का फकीर बनने के स्थान पर श्रपनी ग्रलग ग्रर्थनीति, राजनीति तथा दर्शन को ت्रपनाया है। रूस की हष्ठि में इस ठ्यक्तित्व का सम्मान च्रावश्यक है।

वहाँ पं० नेहरु ने ॠ्रपने कार्य-कम को सम्पूराँ रूप से पूर्श किया। उन्हों ने रूस के लगभग समशत बड़े शिल्पालयों व कारख्खानों का भली प्रकार निरीच्त्या किया। वे रूस को प्रत्येक वस्तु निर्माएक की वार्षिक उन्नति पर विशेष ध्यान देते थे तथा साथ ही साथ रूसी उन्नति के साथ ت्रपनी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की तुलना भी करते जाते थे। इस श्रनुभव द्वारा वे भारतीय योजनात्र्रों के संगठन में पर्याप्त सहायता व सलाह प्रद्वन कर सकेंगे।

ॠ्राज उद्जन बम के उत्पादन में तल्लीन रूस ने भी पं० नेहरु के सद् प्रयत्नों द्वारा विश्वशान्ति सथापना के लिए उनकी पंचशिला के सिद्वान्तों के साथ सहमति प्रकट कर सम्पूएा विश्न में शान्ति श्राशाकिरा को चमचमा दिया है। इस कार्य द्वारा नेहरु ने भँवर में फँसी हुई शान्ति नैया को तट पर ला दिया है। उन्हांने रूस से विश्व-शान्ति का वचन लेकर शान्ति के सुकोमल लघु पौदे को पनप कर एक सुचढ़ वृत्त में परिएात होने का ॠ्रवसर प्रद्वान किया है।

त्राज त्रशुत्रमों का भंडारी त्रमेरिका भी शान्ति

के लिए गुद्व का नारा लगा रहा है तथा विश्व के चार महान् राष्र जैनेवा सम्मेलन में 'शान्ति' 'शान्ति' पुकार रहे हैं। यह सब किसके सुकारनामों का फल है ? यह पं॰ नेहरु की यूरोप यात्रा का ही तो फल है, जहां जा कर उन्हों ने शान्ति का डंका प्रतिध्वनित किया। सं्यता के उच श्रृंग पर जगत की त्र天ज जातियां ग्राशा औ्रैर उत्साहां से उस धननि का श्रवा़ कर रही है। ॠ्राज भयभात मानवता को न्राशाएं उस महान विभृति पर केंद्रित हैं, जिसके ॠ्रथक सत्य व शिव प्रयत्नों से इस शान्ति युग का सूत्रपात हुन्या, कोरिया श्रौर चनन में युद्ध का च्रन्नि शान्त हुई च्रौर शान्त के पंचर्चशला की नीव मिली। नेहरु त्राज विश्व की महाजातियों का ग्राभ्रयस्थल बन रहे हैं। \#्राज रूस में इस सफलता के कारा देश के इस सपूत का ठयक्तित्व इतना प्रभावशाली हो चुका है कि उनकी यह विदेश यात्रा संसार की उलभी गुट्थियों को सुलभाने में रामबाएा का कार्य कर रही है।
विश्व-करों में गुश्जित होकर मास्को की संयुक्त घोषगा यूरोप के राष्ट्रवाद, ت्रमेरिका के पूंजीवाद अ्रौर रूस के साम्राज्यवाद को विनष्ट कर रही है। •यह घोषला राजनाति का एक महत्त्वपूर्णा श्रंतर्राष्ट्रोय घटना है। वह यूरोप, च्रमेरिका च्रैर रूस की भूतपूर्व 'हम जियेंगे’ घोष्णा को मंसूख कर जोत्रो ग्रौर जांने दो का नवीन परिधान पहिनाती है।"

पं॰ नेहरु ने निज देश की जटिल समस्यान्र्रंं में उलभे रहने पर भी सम्पूर्णा संसार की गुट्थियां सुलभाने का प्रेम-पूर्ए च्रौर शान्तियुक्ज पथ दर्शाया है। ग्राप विश्व की स्रनेक शक्तियों का

विरोध कय करके भी ग्रपनी शान्ति और तटस्यता की नीति पर स्थिर हैं श्रैर रूस सहित श्रन्य राश्ट्रों को मिल जुल कर रहने की प्रेराएा दे रहे हैं श्रौर केवल नैंतिक अ्राधार का श्रनुसरा कर आज शताब्दियों से पिछड़े हुए देश को राण्रों के प्राँ्नलन में उच्चासन प्रदान किया है, भारत को घ्यनेक राष्ट्रों की मित्रता प्रदान की है तथा संसार का तनाव बहुत सीमा तक घटा दिया है।
भारतोन्नति के प्रयास के कार एा पं० नेहरु म्र्स्यंत लोकप्रिय तो बन ही गये थे, परन्नु विश्व शान्ति के लिए रूस यात्रा ने उसमें सोने में सुगन्ध का कार्य किया है। नेहरु को रूस यात्रा तीर्थयात्रा कह्लाई है। जैनेवा सम्मेलन में चार बड़े नेहरु के इसी दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं। जैनेवा सक्मेलन की समात्ति पर शान्ति के श्रवतार, नेहरु को जो चार बड़ों में सम्मिलित नहीं हैं, अ्राध्रुनिक संसार के महानतम पुरुष गिने जाएंगे तथा भारत उनका गौरवशाली देश। 'घर का जोगी जोगड़ा, अ्रान गाँव का ससद्ध' वाली कहावत नेहरु के विषय में श्रपवाद

स्वरूप है।
जब पांच समाह्ट पश्चात १२ जुलाई को रूस सहित नौ गूरोपीय देशों का पर्यटन करके लौटे, तो पालम के हवाई ग्रह्दे पर श्यपार जन-सागर ने हर्ष-पूर्षा नेत्रों से उनका स्वागत किया तथा हमारे राष्ट्रपति ने उन्हें भारतरत्न की उपाधि से विभूषित किया जो श्रभी तक केषल चार भारतीयों को ही प्रात्त हुई है।
विश्व-शान्ति के सुद्ध भवन के प्रवेश द्वार पर जाज्वल्यमान हीरक-जड़ित-स्वर्या श्रन्त्रों में भारत के इस लाल का नाम लिखा जायगा, जो विश्व की युद्ध को भयानक अ्राँधी, तूफान तथा वर्षा से रत्का करेगा।
समय के तार का गाना जवाहर लाल गाता है, प्रगति विस्तार का गाना जवाहर लाल गाता हैं, न होंगे बन्द् क्यों ये युद्द के कुल बेसुरे सरगममिलन श्रौर प्यार का गाना जवाहर लाल गाता है।।
--- कुमारी पुरषोत्तमा कपूर बी० ए०, द्वितीय वर्ष

## चार र्वाईयां

मैं सूने-पथ पर दीप जलाता अ्याया हूँ,
मैं कांटों के पथ पर मुरकाता ग्राया हूँ,
तुम कूलों की बात बहारों से करते-
मैं पतभरों पर प्यार लुटाता श्राया हूँ।
मिलन से पूर्, जब विरह की ग्राग जलती है,
तो चढ़ते ही जवानी हाय ! जैसे श्राप ढलती है, उतर अ्राता तर्सवर गरकिसी का एक पल को भी, तो सपनों में भी बेखुध एक ठंडी श्राह निकलती है।
नहीं जानता हूँ, है क्यों बेकरारी,
न अ्र्रब तक गई याद दिल से तुम्हारी,
खुदा के लिये, भू"ठी कसमें न खाश्रो।
तुम्हें याद अ्राती ही होगी हमारी।।
जिन्दनी की लौ मेरी, जलती रही,
मेरी मुहब्बत ही सुभे छलती रही,
भर न पाया ज़ख़मे दिल श्र्रब तक मेरा,
तीर सी, उनकी नज़र चलती रही।
तेरी याद् में दुनिया को विसारा है, मेरा ग़म, मेरे जीवन का सहारा है, एक तो मंभधार हैं च्रौर, टूटे हैं पतवार सभी।
अ्रब तो लहरों पे ही साहिल है, किनारा है।।
दीप जल जायेगा लेकिन, प्यार तो रह जायेगा, डूब जाय नाव, पर मंभधार तो रह जायेगा, मैं उसी को मान लूंगा ज़िन्द्री का अ्रासरा, कुछ्ध न हो, पर श्रोंठ पै इंकार तो रह् जायेगा।

## कला की ग्रराधना

"उठो चित्रकार, श्रब कुब्ब विभ्राम कर लो।" "विश्राम! कला की अ्यराधना करने वाले को विश्राम की श्रावश्यकता ! यह कैसी विडम्बना !"
"कला की श्रराधना करने वाले को विश्राम की श्रावश्यकता है चित्रकार। देखो तो सही यह कलान्त मुख, यह घ्रलसाये नयन। उठो चित्रकार ।"
"मेरी साधना में विध्न डालने वाली तुम कौन ?"
"मैं..... कला l"
"कला ! यह कैसी विडम्बना ! में स्वम्न तो नहीं देख रहा। कला की ग्रराधना में कला ही विछन डाले। यह कैसी विचिच्रता।"
"नहीं, यह विचित्रता नहीं।"
"तो यह क्या है ?"
"यह वास्तविकता है। चित्रकार कला की साधना करना चाहते हो तो ऐसे कब तक होगी, उठो विश्राम करो, पहले जीवन के वास्तविक रूप को देखो, उसे समभने की चेष्व करो फिर. $\qquad$
"कला ! तुम चली जाश्रो।"
"मैं चली जाऊँ। यह क्या कह रहे हो कलाकार ! चेतनावस्था में होभी या नहीं। कलाकार ! कला को अ्रपने से पृथक करना चाहता है यह कैसा न्याय ! यह कैसी विडम्बना। अ्रगर कला ही तुम से पृथक हो गई तो ग्राराधना किस की करोगे ? श्राज तुम एक विचित्र बात के ग्रन्वेषक बने ।"
"कला ! उषहास न करो। यह कैसे सम्भव हो सकता है मेरी ॠ्रराध्य देवी कि कलाकार कला से प्रथक रह कर इस संसार में अ्रपना अ्रसितत्व बनाये रखे। कला ही तो कलाकार का जीवन है, उसके अ्रभाव में तो वह मृतक है। मैं तुम्हारा एक तुच्छ उपासक, तुम मेरी उपास्य देवी। उपासक अ्रपनी उपास्य देवी को अ्रपने से कैसे पृथक कर सकता है प्राएा़ा़यिनि। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कला ! मुभे जीवन की अ्रनोखी व श्ररुचिकर बात का श्रन्वेषक मत कहो। देखो, इधर देखो जब तक यह चित्र पूर्या न होगा तब तक मुभे विश्राम की भ्रावश्यकता नहीं।।"
"मैं केवल तुम्हें विश्राम के लिए नहीं कह रह़ी मैं तुम्हें जोवन की वास्तविकता समभाने के लिए कह रही हूँ। खैंर ! छोड़ो, बतात्र्रो तो चित्रकार इस चित्र का ग्राशय।"
"यह देखो कला, इधर सूर्य अ्रपना अ्यसित्व प्राची दिशा से उठाता हुग्रा पश्विम की श्रोर श्र्यसर हो रहा है, और उधर यह विहंग भी श्रपने नीड़ो की श्रोर अ्रवरिल गति से बढ़ते जा रहे हैं, इधर क्या देख रही हो, अ्चच्छा इसे तो यह है एक बाला की रूप रेखा, ग्रभी यह रेखायें, अ्रभी यह निर्जीव है इनमें सजीवता का संचार करना है मुभे। यह बाला उन विहंगों को संबोघित करती हुई कहती है, सुनो, श्रो श्राकाश में उड़ने वाले विहंग सुन, तुम उस देश में जाना जहाँ मेरा प्रियतम मेरो स्मृति में उन्माद्तित है, जो मेरे प्रेम में व्याकुल है। तुम वहीं जाना उसे

सान्व्वना देना उसे ......'
"समभ गई चित्रार मैं समभ गई तुम्हारे चित्र का अ्राशय। अ्रचन्छा यह चित्र तो दिखाग्रो।"
"हाँ, हाँ देखो कला। चाँद़ की किरणों इस भू को श्रमृत, सुख और शीतलता पदान कर रही हैं। पर हा शोक ! यह प्रेयसी, श्रपने प्रियतम की स्मृति में खोई हुई यह विहरसी चाँद को उपेत्ता व जलन की हृ्टि से निहारती है।
"究!"
"अ्रौर इस चित्र में प्रकृति का दिगद्रून करो कला। यह सरिता मन्द्ध-मन्द्र गति से श्भवरिल प्रवाहित होती जा रही है श्रैर इसकी मन्द् गति के संगीत से तरु भी विभुग्ध से हुए, उन्मादित से भूम रहे हैं। इस संगीत से यह तरु जब रोमांचित होते हैं तो इसके पल्लव भी काँप उठते हैं। कितने सजीव हैं यह चित्र ! बतात्रो न कला, बोलती क्यों नहीं, तुम मूक हो। क्यों, मुभे स्थिर दृष्टि से मत देखो कला। क्या इन चित्रों ने तुम्हें भी सुग्ध कर लिया है। कला ! यह तो कुष्ध भी नहीं। इस श्रपूर्णा चित्र को पूर्या तो होने दो। इसकी सजीवता तुम्हें ऐसे श्याकर्षित करेगी। तुम विस्मित सी इसे निहारती ही रह जाश्रोगी। औ्रौर देखोगी चित्र, कला, इधर देखो इसे।"
"रहने दो चित्रकार। इसलिए तो तुम्हें कह रही थी तुम विश्राम करो जीवन की वास्तविकता समभो। मैं तुम्हारी म्यराधना के उद्दे शय को समभ गई हूँ। तुम्हारा यह चित्र श्रपूर्या हो रहेगा, यह निर्जीव ही रहेगा, यह तुम्हारी साधना में विध्न डालेगा।"
"कला $\qquad$ क्या कह रही हो ?"
"ठीक ही, जो मुभे कहना चाहिए।"
"ऐसा न कहो । मेरी श्रराधना का यह

पुरक्रार।"
'चित्रकार तुम जीवन की वास्तविकता से दूर क्यों जाते हो। इसी संसार में रह कर कला की अ्रराधना करो।
"संसार में रह कर, तो क्या मैं संसार में नहीं रह रहा हूँ।"
"रहते हुए भी श्रपनी भावनाश्यों को साँसारिकता से दूर रखे हुए हो।"
"विश्व के प्रत्येक प्रायी से तो मुभे प्रेराए नहीं मिल सकती।"
"मिल सकती है ।"
"सच!"
"हाँ सच औौर उन प्राखियों के प्रेराए से प्रेरित होकर जिन चित्रों को तुम चित्रित करोगे वह सजीव होंगे उन्हें तुम वाक्-शाक्ति प्रद़ान कर सकोगे वह मूक नहीं होंगे।"
"क्या वह मूक नहीं होंगे ? उन्हें मैं वाक्-शक्ति प्रदान कर सकूंगा। कैसे ? बतात्रो कला। नहीं नहीं यह मिथ्या है, यह श्रसम्भव है।
"उत्त्तेजित मत हो, यह सत्य है, यह सम्भव है। प्रेराएा लेना चाहते हो। अ्रराधना के महत्व को समभना चाहते हो, अ्रराधना की पूर्णता चाहते हो ?"
"हां, हां मैं यही तो सब चाहता हूँ।"
"तो चलो।"
"कहां ?"
"कुत्रिमता से दूर, वास्तविकता की श्रोर ।"
"चलो कला शीघ्रता करो।"
तो चलो।"
"किधर जा रहे हो कलाकार, इघर मेरा श्रनुसरा करो।"
"भ्यच्छा ।"
"इधर देखो इन निरीह बालकों को, इनके नग्न कृश शरीर को। देख रहे हो न दरिद्रता का नग्न रूप। विर्मित हो रहे हो, सोच रहे हो इनसे क्या प्रेर्या मिलेगी, मिलेगी चित्रकार ध्रौर श्रवश्य मिलेगी, दूं हो तो सही, इनकी घ्यात्मा की पवित्रता को देखने की चेप्रा तो करो।"
"कला......."
"अ्भ्यच्छा श्रब इधर भी तो चलो, यथार्थता कड़वी होती है न तभी तो श्रादर्शवादी बन रहे हो। खैर ! छोड़ो इसे। इस घ्रभागिनी को भी देखो, देख रहे हो इसकी सूनी मांग, इसकी सूनी कलाई, इसके बिखरे केश, इसके खोये खोचे नयन और .. ....।"
"बस करो कला बस।"
"थक गये अ्रभी से केवल जीवन के दो ही रूप देख कर, नहीं ग्र्भभी नहीं ं्र्रभी तुम्हारे हद्यय में केवल दया की भावना ही उत्पन्न हुई है, वैसे व्यथित होने की नहीं।"
"कला ... .. ।"
"घबराश्रो नहीं, श्रपने को इस जीवन में भी खो जाने दो, बहुत कृत्रिम श्रानन्द्द का उपभोग कर चुके हो।"
"‘यंग मत करो कला।"
"तो उचित राह पर कैसे लाऊँ।"
"तो क्या मैं उचित राह पर नहीं चल रहा था।"
""्र्यभी तक नहीं समभे, क्या फिर समभाना पड़ेगा।"
'"नहीं, नहीं समभ गया। मैं लौकिक सुख को छोड़ कर पारलौकिक सुख प्राप्त करने की चेश्रा करने लगा था।"
"हूँ.......संकुचित घेरे से श्रव निकल रहे हो।

हाँ तो चित्रकार उधर तो देखो श्रमीरी गरीबी के मुहूँ पर चाँटा मार रही है, सुनो तो दरिद्रता का चील्कार सुन रहे हो न।"
'"कला मैं नहीं सुन सकता यह कन्दन, मेरे कर्या नहीं सुन सकते, इतनी करसा म्रवस्था, दरिद्रता का यह रूप, इतना करुसा, इतना दुःखदाई। कला इस रूप को चित्रित करूंगा, श्रवश्य करूंगा...... कला मेरी पेरेराा...मेरी श्रराध्य देवी मेरे विवेक की रत्का करने वाली मेरी जीवनदायिनि . मैंने अ्रब जीवन के वास्तविक रूप को देख लिया...कला . सच ..सच कह रहा हूँ कला . मेरे . हाँ मेंरे हृदय में नवीन नवीन भावों का संचार हो रहा है। मेरा हृदय भी श्रब उस ठ्यथा को श्रनुभव कर रहा है।
"सच।"
"हाँ कला सच, अ्रब मेरी श्रराधना पूर्ऐ होगी, मेरे उन चित्रों को नष्ट कर दो। श्रब मेरे चित्र सजीव होंगे, उन्हें वाक्-शाक्ति प्राप्त होगी, उन्हें ग्रमरव्व प्राप्त होगा। कहाँँ जा रही हो कला .. तुम कहाँ गईई मुभे उचित मार्ग को दिखाकर ख्वयं अ्यद्र्य हो गई। कला ग्रब मेरी अ्रराधना पूर्या होगी। मेरें चिन्रों को पूर्शाता प्राप्त होगी। जीवन की वास्तविकता श्यव मेरे चित्रों पर अंकित होगी। कला . तुम्हारी अ्रराधना पूर्एा होगी....श्रवश्य होगी . कला.... श्रब मैं कृत्रिमता से दूर वास्तविकता को देख रहा हूँ उसे समभ रहा हूँ ...ग्यब मैं यथार्थता को समभ रहा हूँ...समभ रहा हूँ क्या अच्छही तरह से...झ्यब नहीं भटक्रूंगा.... पथ-भ्रष्ट नहीं होऊँगा ... सच कह् रहा हूँ कला ... कला .....।"
-कमलेश कुमारी मल्होत्रा बी० ए०, द्वितीय वर्ष

## विकल

यह शून्य जीवन, जिसमें है केवल दुख,
समृति है उसकी,
वेढ़ना त्रौर ग़म ।
पीड़ा से पूरित यह मन,
ग्राहें हैं इसका जीवन,
श्रवर्द कँठ का गायन,
रोदिन व श्र्भ्फुट खवर।
यह शून्य मन्दिर,
बुभु चुका जहाँ का दीपक,
यह् गहन तिरिमर, मेरे जीवन का शेष धन।

वीया के शून्य तार,
लाते हैं विकल तान,
टकरा कर उर की लहरों से,
भनभना उठे शून्य तार।
-विमला जोशी
प्रेप, ,्र्यार्टस

Printed for Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi, at the Hamilton Printing
Press, Delhi Cantt, by Radha Krishna Sud, Editor, Printer and Publisher

## DESH

कर्मखयेवाधिकारस्ते

## DESHBANDHU COLLEGE.

KALKAJI. NEW DELHI

| Mahatma | Shri Humayun Kabir |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Pages |
| To My Students | $\ldots$ | Principal Harish Chandra | 3 |
| Editorial : Sweetness \& Light | ... | Santosh Kumri Punhani | 5 |
| Folk Songs of Sarojini Naidu | $\ldots$ | Shri R. K. Sud | 7 |
| The Voice of Duty (a short story) | $\ldots$ | Santo V. Sabhani | 15 |
| Can we be like Gandhiji ? | $\ldots$ | Ramesh Kumar Katyal | 17 |
| Truth | $\ldots$ | Promilla Gulati | 19 |
| People do not lack strength, they lack Will | $\cdots$ | Chander Sethi | 21 |
| India's Foreign Policy | $\ldots$ | Sushila Butani | 22 |
| The Taj | ... | Satish Chhabra | 24 |
| Physical Training | ... | Rajindra Narain Janhari | 26 |
| Little Laughs | $\ldots$ | Lakshman Ganapati | 27 |
| The President of India : a study of his Powers | $\ldots$ | Shri V. N. Khanna | 28 |
| The Art of Public Speaking | ... | Shri S. M. Jhangiani | 31 |
| Shakespeareana (a poem) | ... | Santosh Kumari | 32 |
| Student Life (a poem) | ... | Balraj Kassal | 33 |
| The College Motto : 'Action alone thy Right | ... | Shri D. S. Bhalla | 34 |
| Studying in Germany | ... | Dr. C. L. Madan | 38 |
| Across the Footlights | ... | Mrs. S. Thomas | 40 |
| The College Chronicle | ... |  | 41 |
| List of Prize Winners for 1955-56 | ... |  | 52 |
| Principal's Annual Report for 1955-56 | $\ldots$ |  | 57 |
|  |  |  | DESH |


| HINDI |  |  | Page |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sampadakyia | ... | Kumari Sudesh | 1 |
| Natak Ka Swarup | $\ldots$ | Shri Suresh Chandra | 2 |
| Barh Chal he Bharat Mahan | ... | Hari Vallabh Tiwari | 10 |
| Abhav | ... | Kamlesh Kumari Malhotra | 11 |
| Persannta Ki Do Gharyan | $\ldots$ | Kumari Inderjit Kaur | 15 |
| Tu Kiyun Bhul Gai Nari | $\ldots$ | Dinesh Kumar | 16 |
| Rahasya | $\ldots$ | Kumari Santosh | 17 |
| Vedna | $\ldots$ | Kumari Purshottma Kapur | 21 |
| Hindi Kavya Main Prakriti Chitran | ... | Kumari Suman | 22 |
| Manzilain Kitni Hain Akhir Zindgi Ki | Ki... | Jawaharlal Ashant | 33 |
| Hotel Ki Ek Raat |  | Ram Parkash Bajaj | 34 |
| SINDHI |  |  |  |
| Hoo Har Handh Hazur Ahe | ... | Pushpa Butani | 1 |
| Muhinji Shadi | $\ldots$ | Giani Mamtani | 3 |
| Muhinji Hooa | $\ldots$ | Santo V. Sabhani | 7 |
| Editorial | ... | Shri S.M. Jhangiani | 9 |
| URDU |  |  |  |
| Janab Principal Sahib ke Ifkar-i-Aalia | lia... | Principal Harish Chandra | 1 |
| Ammi ki yaad | ... | S. M. Zaki | 2 |
| Haraf-i--Avval | $\ldots$ | Shri K. C. Kanda | 3 |
| Ghazal | $\ldots$ | Shri V. N. Pasricha | 4 |
| Ghazal | $\ldots$ | Shri V. N. Pasricha | 5 |
| Amanat | ... | Shri Radha Krishna Sud | 6 |
| Jazbat-i-Badal | ... | Badal | 14 |
| Ghazal | $\ldots$ | Jawaharlal Ashant | 15 |
| DESH |  |  | 2 |

## Makatma

$A_{\text {cross vast spaces and vast times he strode }}$ buoyed upon the hopes of an ancient race achieving courage out of dark despair. Like a huge serpent resting coil on coil slept the vast country in involuted sloth, but a breath of life stirs every veinfor Gandhi breaks the charm of magic sleep, brings back life till age-long lassitude drops like old dead skin from frozen limbs.

A puny figure strides upon the scene of vast and elemental suffering; Strides against a background where slow death paints in dull phantasmagoral grey the end of all endeavour, hope and faith. What secret magic transforms the scene? Whence springs forth a deep abiding force that thrills the landscape with abundant life, till the puny figure dominates the scene, over vast and elemental suffering triumphs, and with new birth's pang and radiance shoots the landscape's dull phuntasmagoral grey?

The static, dead and slothful continent thrills to a new song of hope, of forward move. The momentum gathers, the musses shake and strain and quiver for the onward march from slow decaying death to resplendent life.

A lone figure stands upon the sands of time, stands upon the shores of India's timeless space, draws upon its vast primeval wells of granite suffering and immemorial hopes; Launches India's resistless caravan into adventures new, perilous path where out of Life's substance must be carved new values, new direction, order newGandhi, Mahatma, India's leader, India's soul.



Shri K. G. Saiyidain
Secretary Education Govt., of India
Chairman Board of Administration

## TO MY STUDENTS*

Dear Madam,

PERHAPS you are not aware that I fight shy of rushing into print. If you were, you would have been more kind and would not have mobilised your irresistible powers of persuasion in compelling me to write for the 'Desh'. But I can understand. 'Desh' is your pet child and you are naturally anxious that it should be fed on various kinds of food and grow up into healthy manhood-or is it womanhood? Let me hope that I am able to offer it some wholesome fare.

THE most obvious object of a college journal is to provide an opportunity to its young constituents to learn and practise the art of writing. This highly satisfying art is fundamentally based on wide and thoughtful reading. Not many students in these days seem to be inclined to write anything beyond their classroom essays or to read anything beyond their prescribed text books! This is rather a pity.

A College Magazine, above everything else, is expected to reflect, in its pages, the life of that College. And the life of a college are its students. Nobody, therefore, is in a better position than the students themselves to interpret that life. One important agency through which it can be done effectively is their magazine. I should
be satisfied if the students are encouraged to write short articles on subjects which are nearest their hearts, and touch their everyday life. Nobody expects the students of a college to produce highbrow or orginal articles. If a college magazine can boast of counting a sufficient number of students among its contributors, it has, to my mind, fulfilled a useful purpose.

BUT there is another and deeper purpose too. A College Magazine must endeavour to create a healthy public opinion in the college and help its students to imbibe a high sense of duty and discipline which will stand them in good stead not only at college, but a great deal more, in the larger life beyond the college gates. We hear everyday of our life that the chief function of an educational institution is not merely to enable its students to pass their examinations but to build their 'Character', develop their 'Personality' and thus produce 'Useful citizens'. Most people imagine this is easier said than done. I do not think so. I will not endeavour to define 'Character' and 'Personality'. These terms are far too comprehensive for a definition and are not easily explained. . They embrace a large number of sterling qualities of head

[^0]and heart. And yet I have no doubt in my mind that Character and Personality are not difficult of acquirement. How is this laudable object to be achieved? I shall tell you an easy way. Nobody has a better opportunity of developing 'Character' and 'Personality' and growing up into 'Useful Citizens' than the students of a college. May I give you a few tips?

1. Read something new everyday. Remember that the number of firstrate books in the world is far too many to leave you any time in this short life for second-rate books.
2. Do not leave a meeting in the middle of a speech and sit through it quietly whether you like it or not. A bad speech has its own charm.
3. Pass through the verandah of the college silently so that others at work may not be disturbed. If you must talk, do so in a whisper.
4. There ia no harm in grumbling a little when you have been fined for a lapse, but pay the fine cheerfully and make yourself a promise not to merit a fine again.
5. Avoid doing anything which might necessitate an apology later. If an apology becomes necessary make it sincere, frank and full; otherwise you will be found out.
6. Disfiguring or damaging library books is a social crime of a very low type and deserves the highest condemnation.
7. Everything in the college is your own property. Your father has paid for it through direct and indirect taxes. Apart, however, from that, mis-handling and misusing any property, whether it belongs to you or to the fellow whom you don't like, betrays an unsound mind.
8. Learn to obey before you can hope your orders to be obeyed.
9. Remember that politeness is a highly valuable commodity, but costs nothing. It yields rich and unexpected dividends.
10. Keep your temper under all circumstances. If you lose it, it is difficult to find it again.
11. Learn to laugh at yourself and forget to laugh at others.

Typically school masterish! Isn't it? That, neither you nor I can help. I am a school master and therefore the school master in me cannot be suppressed. But I tell you that the student who succeeds in incorporating these tips in the everyday conduct of his life at school or college cannot help building up his Character, developing his Personality and growing up into a 'Useful Citizen' without knowing it. Try it for three months.

THESE tips were given to me too at your age. I didn't take them and I am much the worse for it. Takeadvantage of my loss. It will be your gain.

Yours sincerely, Harish Chandra

## Editorial

## 'SWEETNESS AND LIGHT'

Students of free India-and a growing India-have a role to play, a duty to discharge and a promise to fulfil. They have to rise to expectations which their countrymen cherish and their leaders nourish. The national goal is a Welfare State. So huge is the work that awaits to be done that it has become impossible for the Government to deal with it without any help from the people. Students can certainly lend a helping hand in this sphere. Moreover, this is a part of education too. Our education does not come to an end with studying a few propositions of Mathematics or a few theories of Economics, or of Political Science ; but we have to learn much more from life. Instead of learning a lesson from life at a later stage, why should we not learn it at this stage, when our minds can readily receive whatever is impressed upon them? Our Government has made a proposal to make one year's social work compulsory before a student can be awarded a degree. A beginning has to be made in this sphere sooner or later, whether it is imposed upon us or we do it of our own accord. If the Government makes social service obligatory upon us, it will become a drudgery and the sacred task will lose half of its enchantment. But if we volunteer ourselves for social work it will be twice blest.

We can help the Government in another way too. Now-a-days we find a parochial attitude in every sphere of life. The non-Madrasi hates a Madrasi and the same can be said of a Madrasi having an inborn-hatred towards a non-Madrasi. This is the main hurdle in the way of reorganizing the States on the basis of language. As in the case of Bombay, the Gujratis want that it should be made a part of Gujrat and the Maharashtrians advance their own claim to this enviable city. The few Gujrati millowners are afraid that if Bombay becomes a part of Maharashtra, the Maharashtrians will like to crush them. What a parochial attitude is it? And how silly too! This attitude is detrimental to the progress of the country. When we talk of world peace and one world government, we cannot justify this friction at home. Students, being the enlightened group, can preach the lesson of unity to end this attitude. Unlike the politicians or the industrialists they have no personal motives behind their action. People will readily listen to them because of their sincerity and unselfishness.

An example of this art of living together can be seen on a small scale in our college. The various literary and scientific societies are working in complete harmony; ever extending
their co-operation and assistance to one another. The honour and prestige of the college are considered higher than party interests. If this attitude of unity in diversity is spread all over the country, nay, all over the world, we can get world peace. If a Bengali makes no distinction between a Punjabi and a Bengali, what differences can ever arise between a Russian and an American, an Indian and a European, and a Negro and an American?

The epoch-making threefold cry of 'Liberty', 'Equality' and 'Fraternity", in the 18th century has now reduced itself to the last two words. There was a time when "Liberty" was much discussed and many battles were fought for the freedom of the slaves and for ending the rule of one nation over the other. But now most of the nations are independent and have got their own governments. "Equality" and "Fraternity" is the slogan of to-day. We want to live in one brotherhood. Let the students set an example in this sphere by eschewing fanaticism on grounds of caste, creed, sect or colour. In our College, happily, the spirit of oneness is a prominent feature. We have students of all the provinces: Punjabi and Sindhi refugee students sit alongside Madrasi and Bengali students, play with them and talk to them. We make no distinction between a Sindhi and a Punjabi. A glance at the increasing sections of this Magazine can convince one of our allembracing policy. Our revered Principal keenly desired to include the Sindhi and Punjabi sections as soon as
printing arrangements could be made.* In fact we recognize the right of every one to promote his favourite language and literature.

India has tackled the problem of food with success but has failed to re-orientate its educational policy. It is a subject that is being criticized by every one. In the opinion of some people we, the students of to-day, are suffering from frustration in our lives. By saying this they mean that our future is dark. We study in colleges to get a job but we often miss our objective so we become frustrated. They say that the aim of a politician is to be elected to the Parliament and that of an industrialist is to produce more; but what is the aim of a student? When we say that it is to get a job we attribute a profiteering motive to studies. The real aim of a student is to learn from whatever source he can and to practise his knowledge in his life and to give his ideas and ideals a practical shape.

Recently, Dr. Shankar Dayal remarked that "present day students are like envelopes without address." I am inclined to think that it is an exaggeration. We, who represent the enlightened section of the nation, how can we be called envelopes without any destination! Cannot we have a mission and work for it? Cannot we have a goal and march towards it? Liberal education-that is, the education imparted in the Universities-must aim at 'culture.' To quote a few famous lines from Matthew Arnold's book entitled "Culture and Anarchy":

[^1]"Culture is then properly desired not as having its origin in curiosity, but as having its origin in the love of perfection ; it is a study of perfection. It moves by the force, not merely or primarily, of the scientific passion for the pure knowledge, but also of the moral and social passion for doing good." University education has a double aim: "To render an intelligent being yet more intelligent and to make reason and the will of God prevail." The process is in three stages: (a) The endless expansion of individual human nature's powers, in endless growth in wisdom and beauty-; that is to say, 'not a having and a resting, but a growing and a becoming;" (b) "to carry others along with him in his march towards perfection, to be continually doing all he can to enlarge and increase the volume of the human stream sweeping thitherward'; (c) 'a
harmonious expansion of all the powers which make the beauty and worth of human nature." Come! Let us hitch our wagon to the star of CULTURE ! ''Sweetness and Light"-that should be our motto.

For achieving our aim we may have an All India University Students' Union. The delegates of the various universities can meet once a year and can discuss the various lines on which they can do constructive work. They should not end their plans in discussion but must proceed further with practical work. Such a Union, if it can be formed, will prove to be a real help to the country and India will be proud of her students, who will be in a position to give their ideas a practical shape.

## Santosh Kumari Punhani, B.A. III year.

## FOLK SONGS OF SAROJINI NAIDU*

It is in its folk songs that the heart of a nation throbs to its authentic beats untrammelled by the falsetto notes of sophisticated living and intellectualized attitudinizing. These simple folk sougs - and for the matter of that folk tales, plays, dances and art-perpetuate and establish that essential kinship among nations and races that transcends all barriers of caste, creed and colour and even ages. Basically men and women everywhere are alike : they love and live life ; they work ; they are happy or they are sad;
they live for themselves and for others whom they like; adore or worship; not a few of them fight for name and glory after death but the vast majority are content with a crowded life pulsating with emotions, feelings and thoughts and bristling with overengaging activity. Like other countries India too has her folk literature and art just because she has a heart that throbs and a soul that meditates. Her heart and soul have treasured the first flushes of her people's imagina*An extension lecture abridged.
tion, curiosity and meditation. Notwithstanding its transience and fickleness life, to the dwellers on the earth, is ravishingly sweet and fascinating. They enjoy every moment of it-be it sunshine or rainwith a gusto or, as we say, with their full hearts in it. They seem to believe in the now-or-never policy and live each moment in the moment. Be their lot that of palanquin-bearers, of wandering singers, weavers, seaside fishers, snake-charmers, corn-grinders, harvesters, mothers rocking their little ones to sleep, love-lorn maidens yearning for their delaying lovers, lovers lavishing their deep sighs on the winds, wedding guests singing and dancing the coy bride home, poets making an offer of their verses to their patrons, votaries of Nature's beauty roaming over hills and dales and alongside lakes for the envanescent shadows of the Spirit of Beauty that delighted Shelley, humble and devout worshippers of deities kindling their tiny lamps in the innermost shrines of public temples or just by a wayside shrine, a widow bewailing her sad lot unredeemed by any other hope but that of death or of a suttee embracing in the leaping flames of the sacred pyre her lord's immortal love in his mortal remains. These are the usual subjects of our folk songs. Customs and manners, that is, the way-how differs from country to country and from race to race. But the spirit remains the same. In Sarojini Naidu's folk songs rendered in English the spirit of the Deccan lives as truly and freshly as the spirit of Bengal lives in the songs of Rabindra Nath Tagore. In these she captures
the spirit of the people and recreates it both in rhythm and colour for her Western readers for whom these were primarily written. In more than one case she tried to reproduce the rhythm and melody of the original tune in English as for example in Wandering Singers, An Indian Love Song and the entire list of poems entitled Indian Folk Songs in The Bird of Time. A practised reciter as she was, it was possible for her to recite these poems with the original swing, lilt and cadence. What is unquestionable and really praiseworthy is that her folkcharacters live in these folk songs. Their atmosphere is typically oriental and in some cases characteristically Indian, as for example in the poem called SUTTEE. The various poems provide, as it were, quick succeeding shots on a cinescope screen-shots of the film that may be most appropriately named LIVING INDIA in Technicolour.

In her first book of poems called The Golden Threshold-a name highly significant and self-explanatory-she stood tip-toe on the threshold of her shimmering poetic career. Her eyes took in pictures of the multifarious goings-on of life around her and her ears captured their accompanying sounds and voices. These her creative imagination transmuted into talking pictures in tingling melodies and scintillating colours. Here, for example, is the folk song entitled The Palanquin Bearers:-

Lightly, O lightly, we bear her along, She sways like a flower in the wind of our song; She skims like a bird on the foam of a stream, She floats like a laugh from the lips of a dream.

Gaily, $O$ gaily we glide and we sing,
We bear her along like a pearl on a string. Softly, $O$ softly we bear her along, She hangs like a star in the dew of our song ; She springs like a beam on the brow of the tide, She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, O lightly we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string.

It is exquisite: the similies are almost reminiscent of Shelley at his best. It is a picture in rhythm. Within the swinging palanquin swings the bride with her tickling emotions and tossing fears caused by shy nervousness. A bride in a gaily-decorated palanquinenters upon the golden threshold of Life. No wonder this poem has been placed first in her collection, "The Golden Threshold of Life." Marriage in our country is not a matter of contract or convenience but a tie sacred and essential. It is the fulfilment of obligations religious, social and racial. And more than this it is the consummation of ties spiritual and of destiny interminable in eternal time.

Her poem entitled In the Bazaars of Hyderabad is a documentary film in variegated colours. The merchants, the vendors, the goldismiths. fruitmen and the flower-girls of Hyderabadand for the matter of that of many Indian towns-pass in a parade every one displaying his goods to attract the prospective buyers and the admiring on-lookers. In the East there are more onlookers than actual buyers for we are a race who luckily are not hard pressed for time. Time with us is 'for ever'. Come and stand among the crowd and let the poetess usher in the merchants. You ask them the question: 'What do you
sell, O ye merchants?' And they answer :-
'Turbans of crimson and silver, Tunics of purple brocade, Mirrors with panels of amber, Daggers with handles of jade.

Sarojini Naidu had the appetite of Keats and the flight of Shelley. With these faculties she combined Milton's high seriousness and adamantine love of political freedom.

If she captured the eastern colour and rhythm she also captured its pathos. The atmosphere in her poem Suttee is to be found nowhere else. Unless we look upon it with the modern matter-of-fact and jaded eyes it recovers from the limbo of our heroic past a tradition unsurpassed in the richness of its faith in the inviolability of the ties of love knotted during the marital responses. Like all other old customs that yielded place to new customs when they came to be tainted with formalism and coercion suttee too vanished. But look to the grandeur and the magnificence of the sacrifice at the altar of love. We shudder, you may say, with horror. But in our hearts we say, 'It is simply beyond us.' Listen to the Suttee going up to the pyre and announcing to the world her triumph over death and Fate :-

[^2]When we listen to her wail and lament our hearts go out to her in pity and sympathy. In one cruel stroke she has been cheated of all that life can offer. Out of her helplessness she forges a weapon to smite the very tyrant that deprived her of her lord's caresses and affection. She will end her life of doomed separation and once again be with him. Her faith in the immortality of their tie will transcend death. As she embraces the dead body of her husband she chants her last message :-

> 'Life of my life, Death's bitter sword Hath severed us like a broken word, Rent us in twain who are but one... Shall the flesh survive when the soul is gone?!

The next moment finds her in the lap of the flames consuming her lord. It was before the fire that she took the vow of love and to the fire she comes for its fulfilment. We cannot but admire her. To the Western readers of this poem the practice of Suttee was not only weird but also heinous.

Another typical pageant of our country is that of the wandering mendicants who are more or less akin to the Western tramps in their love of wandering and freedom and to the ancient troubadours in their love of singing. Many of our wandering beggars are good-voiced singers and readily invoke the interest of their clients by singing holy songs; usually the holy text of Tulsidas' Ramayana or the epic stories. One such set has been captured by Sarojini Naidu in her poem, The Wandering Singers.

They announce themselves thus :-
With lutes in our hands ever-singing we roam, All men are our kindred, the world our home.

Is not their message of universal fraternity the message of India? They are the message-bearers of India, ancient and modern. Not a few of them, however, can be compared to the old troubadours who sang:-

- ...of cities whose lustre is dead, The laughter and beauty of women long dead; The sword of old battles, the crown of old kings, And happy and simple and sorrowful things.'

Some of you must have been reminded by the last two lines of Wordsworth's lines in The Solitary Reaper :

> old, unhappy, far-off things, And battles long ago.
> Or is it some more humble lay,
> Familiar matter of to-day?
> Some natural lorrow, loss, or pain,
> That has been, and may be again?

Do you not feel the similarity in the themes of folk songs in your country and the distant Scottish Highlands? Essentially the human heart is the same all the world over.

Characteristic of our religion, culture and poetry is the theme of the human soul's eternal yearning for the Infinite : the merger of the soul of a Gopi in that of Lord Krishna. The Bhakti cult found its immortal singers in Jaydeva and in Mirabai. Mira's Bhajans will be sung in India till the end of time and the pattern set in Jaydeva's Gita Govinda and followed by Tagore will inspire our future poets. In the hands of a
lesser poet this tradition easily degenerates into exotic and lascivious writing. Sarojini Naidu must have been thrilled by the song of a Gopi expressing her helplessness in not resisting the Call Divine much as she does like to live according to the ways of the society. What she expresses is atonce chaste and uplifting : the inevitability and irresistibility is there but not the least of sensuality (as for example in Jaydeva). The naivety of expression and the sweetness of the melody are reminiscent of the popular Hindi songs of Mirabai ; say, Main to sanwar ke ghar rati and mere to Girdhar Gopal dusara na koi.

In her poem called Song of Radha, The Milk Maid, she gives us three scenes from the life of Radha. The background is of the month of Shrawan in Muttra-the chief centre of the mystic worship of Krishna, the Divine Cowherd and Musician-the Divine Beloved of every Hindu heart, also called Govinda. How prepossessed is Radha with the thoughts of Krishna is apparent in her words :

```
I carried my curds to the Mathura fair...
How softly the heifers were lowing......
I wanted to cry, "Who will buy
These curds that are white as the clouds in
                the sky
When the breezes are blowing?"
But my heart was so full of your beauty,
                                    Beloved
They laughed as I cried without knowing :
    Govinda! Govinda!
    Govinda! Govinda!
How softly the river was flowing!
```

No wonder that Radha was lost in the beauty of her Beloved: did she not find its manifestations in the
heifers softly lowing, in the breezes blowing the white sailing clouds and the river softly flowing? It was Coleridge who remarked:

```
O Lady! we receive but what we give, And in our life does Nature live : Our is her wedding-garment, ours her shroud!
```

Unconsciously Radha was giving herself away: she was interpreting Nature in her own soul's colours. These who heard her cry laughed at her. Did she care for it? Was she any the wiser or soberer on her way back home ? No, how could she be !

I carried my pots to the Mathura tide...
How gaily the rowers were rowing!
My comrades called, 'Ho! let us dance, let us sing
And wear saffron garments to welcome the spring.
And pluck the new buds that are blowing."
But my heart was so full of music, Beloved,
They mocked when I cried without knowing : Govinda! Govinda! Govinda! Govinda!
How gaily the river was flowing!
As time passes this prepossession takes a serious turn : the Beloved of her heart steps into the innermost shrine of her soul: in other words, he becomes her Deity:

> I carried my gifts to the Mathura shrine... How brightly the torches were glowing!
> I folded my hands at the altars to pray
> "O shining ones guard us by night and day"And loudly the conch shells were blowing.
> But my heart was so lost in your worship,
> Beloved,
> They were wroth when I cried without knowing, Govinda! Govinda! Govinda! Govinda!
> How brightly the river was flowing!

She is now possessed by the Lord she adores and worships. The merger is
perfect. If we were to compare this little folk-song with an elaborate poem like The Hound of Heaven by Francis Thomson then alone we shall realize the piety of Radha's passion for Krishna. Come what may, Radha will never forsake her Beloved but follow him like his faithful shadow. The world may laugh at her silly madness; her friends may taunt her and Krishna spurn at her but she will haunt the groves of Brindaban in search of the Divine Flute-Player and in the end get him. This is the theme of the poem entitled The Flute-Player of Brindaban. The sole reason advanced by Radha is that if she is following Krishna the fault is not hers but his: 'Why did he enchant her ?' In other words, it is the Infinite that puts in the finite mind the desire for itself.

> Why didst thou play thy matchless fute
> 'Neath the Kadamba tree, And wound my idle dreaming heart With poignant melody, So where thou goest I must go, My fute-player, with thee?
> No peril of the deep or height Shall daunt $m y$ winged foot; No fear of time-unconquered space, Or light untravelled route, Impede my heart that pants to drain The nectar of thy flute.

Closely resembling the passion of Radha, the Milkmaid, is the love of an average villager for his beloved. Each lover vies with the other in conjuring up similes and metaphors to express the qualities of the love one feels for the other. Being dwellers in

- villages it is but natural that they should draw upon the too familiar scenes of birds, flowers and streams. Their passion is free from the artificia-
lity and sentimentalism and even fine subtlety that characterize the ebullitions of sophisticated philanderers. The feelings expressed in the song entitled Indian Love Song atonce bring to our memory the "Mahiya" songs of the Punjab. Hear the woman :

Like a serpent to the calling voice of flutes, Glides my heart into thy fingers, o my love! Where the night-wind, like a lover, leans above His jasmine-gardens and sirisha bowers; And on ripe boughs of many-coloured fruits Bright parrots cluster like vermilion flowers.

The ever-agog lover welcomes the beloved's heart within his own and lulls it to blissful slumber. Listen to him :

Like the perfume in the petals of a rose, Hides thy heart within my bossom, O my love! Like a garland, like a jewel, like a dove That hangs its nest in the asoka-tree. Lie still, O love, until the morning sows Her tents of gold on fields of ivory.

Needless to say such happy meetings take place in the twilight realm of dreams.

In her poem called An Indian Love Song she remarks that love has an over-all unifying power that bridges all gulfs and spans all barriers.
'Love recks not of feuds and bitter follies, of stranger, comrade or kin,
Alike in his ear sound the temple bells and the cry of the muezzin.
For Love shall cancel the ancient wrong and conquer the ancient rage,
Redeem with his tears the memoried sorrow that sullied a bygone age.

Life in our villages is very closely linked with traditions, festivities and ceremonies. Symbols and emblems
mark these traditions and festivities. On all auspicious days it is customary for virgius and married women to wear new bangles (the choories), anoint their hands and toes with henna paste, put collyrium in their eyes, put on new clothes and sing together in the courtyard or on their way to the temple or trees held sacred. In a few folk-songs Sarojini Naidu has highlighted these ceremonies and reproduced the songs on the occasions. On such an occasion the BangleSellers hawk their splendid ware-say on the occasion of the Tij during the rainy season. As he pedals on his round through the village streets or spreads out his multi-coloured choories under the bunyan tree on the village chopal he sings his advertising song :-

> Bangle-sellers are we who bear Our shining loads to the temple fair... Who will buy these delicate, bright Rainow - tinted circles of light ? Lustrous tokens of radiant lives, For happy daughters and happy wives.

As the women surround him, each vying with the other in the choice of the choories fearing lest her choice should be taken by her neighbour or rival-for there is rivalry amongst young hearts-the Chooriewala clinches the issue by suggesting the exact shade and type that will suit different age-groups. Maidens must not trespass on the right of the newly weds and the newly weds must not encroach upon the privilege of the mothers and they in their turn must respect the sanctity of age.

Some are meet for a maiden's wrist, Silver and blue as the mountain-mist.

> Some are flushed like the buds that dream On the tranquil brow of a woodland stream; Some are aglow with the bloom that cleaves To the limpid glory of new-born leaves.
> Some are like fields of sunlit corn, Meet for a bride on her bridal morn, Some, like the flame of her marriage fire, Or rich with the hue of her heart's desire, Tinkling, luminous, tender, and clear, Like her bridal laughter and bridal tear.
> Some are purple and gold-flecked grey, For her who has journeyed throngh life midway, Whose hands have cherished, whose love has blest
> And cradled fair sons on her fuithful breast, Who serves her household in fruitful pride, And worships the gods at her husband's side.

The code regulating the wearing of 'choories' is quite rigid and the Chooriwala knows he must not offer the wrong thing lest he should be called a fool. Our widows usually do not wear choories. They must lead a life divested of all embellishments. In her poem, The Dirge, Sarojini Naidu describes a young widow whose life becomes blank: "flowering springs will mock her empty years."

A necessary adjunct to the wearing of bangles is the use of henna. Collyrium (for which we have the eye-brow pencil as the substitute) and the betel (replaced by lip-stick) are more or less beauty aids but the henna is sanctifying and bliss-giving. As Sarojini Naidu says in the folk song called In Praise of Henna:

The tilka's red for the brow of a bride, And betel-nut's red for lips that are sweet;
But for lily-like fingers and feet,
The red, the red of the henna-tree-
Being herself a woman she realized the importance of these little touches
of femineity that endears women to their husbands. It adds an aura of other-worldliness or what you may like, the touch of romance.

As the village economy is of necessity agricultural the life of villagers is a life of toil the monotony of which is broken partly by singingusually in company-and partly by seasonal festivals and holy days. Sarojini Naidu gives us Harvest Songs, the Spinning Song, the Corngrinders' Song, the Hymn to Indra, the god of rain, the Song of The Festival of Serpents on the day of Nag Panchmi, the Harvest Hymn or the Thanksgiving, the cradle song and the lullaby. Of these the Harvest Hymn deserves our notice for in it Sarojini Naidu catches the spirit of the Vedic hymns. Here is the opening stanza;

> Lord of the lotus, lord of the harvest.
> Bright and munificent lord of the morn!
> Thine is the bounty that prospered our sowing,
> Thine is the bounty that nurtured our corn.
> We bring thee our songs and our garlands for tribute,
> O giver of mellowing radiance, we hail thee.
> We praise thee, O surya, with cymbol and fute.

The praise of the men is followed by that of women. In the end the men and the women join together and sing :

> Lord of the Universe, Lord of our being, Father eternal, ineffable Om!
> Thou art the Seed and the Scythe of our harvests,
> Thou art our Hands and our heart and our Home.
> We bring thee our lives and our labours for tribute,
> Grant us thy succour, thy counsel, thy care.

O Life of all life and all blessing, we hail thee, We praise thee, O Brahma, with cymbal and prayer.

With thanksgiving it seems appropriate to conclude this paper. Have her folk-songs in English any value? Indians writing in English verse, notwithstanding their number, were a passing phenomenon. If a selection of the best poems written by these enthusiasts were made we shall get a volume of a fair size and merit. The stars like Romesh Chander Dutt, Toru Dutt, Arobindo Ghosh and Manmohan Ghosh and amongst the moderns V. N. Bhushan will contribute the largest number of poems to this collection. Sarojini's contribution of songs and lyrics will by no means be meagre. Historically her songs are important in as much as they serve as correctives to the Anglo-Indian poetry in which India was painted as a land of weird romance and exotic tropical luxuriance ; a land of snakes, tigers, magic, fetish-worship, heinous crime, splendid extravagance and romantic adventure. To most of them the soul of India, her people and her religion were no more than non-existent. The Orientalists, like Sir Edwin Arnold, however, tried to translate the Gita and the Gita Givinda in English verse and write the Light of Asia on the Buddha but for the majority the pattern was that of Moore's Lalla Rookh or Kipling's Barrack Room Ballads. It was a pattern in which India was 'misquoted' and misunderstood. The Indian writers of English verse sought to supply the right pattern and the correct point of view. Sarojini's
folk-songs, thus regarded, are her contribution to India's national rehabilitation. She redeemed the fair name that is India : India ancient and living; India free as ever before.

Sarojini was destined to play an important role. She was conscious of it in the very beginning of her poetic career. In one of her unpublished poems, printed in "The Illustrated Weekly of India" for November 13, called Excelsior ad Astra (meaning Advance towards the Stars) she writes about her destiny. As we read the lines we feel that such a one as she can never die: she is still alive for is not her destiny our own and her response to it our response to the call of Mother India and humanity. The poem reads thus :-

## Excelsior ad Astra,

So spoke the voices of my destisny:
Daugbter of gods arise, put off the strife
The passionate vanities of mortal life,
And leave thy spirit in the flaming seas

Of bigh and beavenly buman mysteries, Daugbter of gods arise! for thou shalt be Priestess of Truth's most secret sanctuary, Enter mith starry sufferings on thy brow Divinest doom awaits thee, enter now! Girdled in lofty visions, thou shalt lay On the world's ponderous forebead, old and gray, The caste-marks of thine Immortality.

She was Sarojini Chattopadhyay then-a girl of 17 years-and she lived to be Sarojini Naidu. She started with the search for Beauty and ended with Truth's most secret sanctuary-the non-violent fight for freedom and liberty. This is how we honour her memory today." Beauty is truth. truth beauty," said Keats and believed Sarojini but "Truth is God", said India, and the best service of God is the service of humanity. 'Sundaram, satyam, shivam'. This was India's faith. Sarojini Chattopadhyay did not know her destiny till she became Sarojini Naidu and as such she became immortal.

Shri R.K. Sud

## THE VOICE OF DUTY

## ( A Short Story )

"GANGA, Oh Ganga, come at once my child, your food is getting cold."
"I am coming, mum, coming. I have just finished the work."

There entered a small girl of hardly ten. Her hands were full of cowdung. She washed her hands and wiped them with her dress which was dirty and
needed many patches. She sat down by the side of her mother. Both daughter and mother started eating.
"Mother! to-day you have not put salt in the dal," said Ganga who could not eat dry chappaties with saltless dal. She asked her mother, "Give me some salt, mother."
"My child," said the old lady with tears in her eyes, "My child, whatever salt was left in the tin I put in. Do you really need to put more? Should I bring some from Mira's mother'?
"Let it go", protested Ganga, "In the evening I shall buy half-annaworth of salt from Ramoo's shop. You know mother, what happened this morning? "
"What happened ?" asked the old lady curiously.
"This morning I saw some cowdung in a corner of the road and I ran to take it. Mira, who was with me, also ran to take the same. And as she can run faster than $I$, she took it in her possession. I demanded it for myself. Mira refused to give it to me. I bit her on the hand and she dropped the cowdung and I picked it up". Ganga said all this in one breath.
"Ganga"! cried the old lady, "Why did you bite Mira's hand"?
"Mother", said Ganga trembling, "all of us have decided that whoever locates the cowdung first is to get it. Mira broke the law and I gave her the due punishment. And, moreover, I'll never be in a position to collect a good amount of cowdung if I have to forego my cowdung in order to oblige other girls".
"Ganga, bear this in mind that if you repeat this kind of wild act again, I'll kill you," warned the lady. Her eyes were red and she looked very furious.

Ganga was looking like a goat who awaited her turn for the butcher's blow. She knew her mother's temperament very well. Whenever Ganga fought with any of her friends, she was at fault, and there was always a beating in store for her. Her mother had always taught her the lesson : "Live and let live."

After finishing her food, Ganga cleaned the utensils, swept the kitchen and started helping her mother who was grinding wheat at that time. Ganga's widowed mother used to clean utensils at three houses and also used to grind gram, wheat, jowar and other grains of her neighbours. In this way she used to earn about 20 rupees per month. Ganga used to go from one place to another, from road to road, from field to field where cattle used to graze, to collect cowdung and make cakes out of it and sell them at the rate of one hundred for six annas. She used to make some nine or ten rupees per month.

It was about 3 o'clock. Her mother lay down for rest. Ganga got up, took her tin and put on her wornout rubber chappals to go to work. She would come to her mother, before she left home for her work. To-day she stood like a statue fearing hard words from her mother. Seeing the innocent and childlike face of Ganga, the old lady could not check her emotions and she caught Ganga tight in her arms and kissed her thrice. Ganga was shedding tears out of love.
"Don't go out in the sun, my child. Go when the day is a bit cool."

## Distinguished Vistors



Dr. K.N. Katju, Maulana Hafeez-ul Rehman, Shri Vishwabandhu and others arriving for the Deshbandhu Day


Dr. K. N. Katju, Union Defence Minister, addressing the students on the Deshbandhu Day


Dr. C. E. Raven Ex-Vice-Chancellor of Cambridge University addressing the students on 'Life at Cambridge'


Dr. C. L. Madan
Doctorate from Gottingen University on distribution of free amino acids


Narinder Pal Singh Chawla
University Blue bettered his own record in Shot Put by 7 inches


Raj Popli
Stood 2nd in the University
Pre-medical Examination, 1955
"No mother," said Ganga, "to-day up to this time I have made only 45 cakes, I want at least 55 more. At this time only a few of us are going out to collect cowdung from the roads. Some of my friends avoid coming out in the sun. They say they will fall ill. How foolish are they? Aren't they mummy? When God so desires one gets sick and not otherwise. Then why should we worry ?
"All right, go. But do come before it is dark. I'll be making bujas for you..."
"Bujas!" cried Ganga out of joy. "Hot, hot bujas" she added and ran away.

It was mid-summer season and the days were very long. Ganga's mother got up and started preparing for the evening meals. The fire was lit in the hearth The sun was now sinking behind the hill.
"Mother, mother!" cried a little girl as she entered through the door.
"What is it, Mira ?" asked Ganga's mother. She knew that Mira had surely come with a complaint against Ganga.
"Mother, Mother! Ganga. Ganga!... the words died out in little Mira's throat and she started weeping bitterly.
"Why! Mira"? asked the old lady. She was much confused to see Mira weeping bitterly. She feared the consequences if Ganga had done anything wrong again.
"Come, mother, come! Come with me. I'll show you where Ganga is..."

The old lady followed Mira.
There was a huge crowd. People were whispering and sympathising with the little girl who had been crushed under a military lorry.

The old lady came shouting : "Ganga. My Ganga..."

And there was Ganga lying in a pool of blood, beside a smashed tin of cowdung-a little cowdung still in her tiny hands, the rest splashed around She spotted it and ran to pick it up before it was spotted by Mira. She must make her hundred cowdung cakes and add six annas to her mother's coffers. Duty-bound Ganga...!

Santo V. Sabhani B.A. III year.

## CAN WE BE LIKE GANDHI JI?

"It is not for all of us to be Gandhi jis. He is unique. He belongs to a different plane." So say many, who are never tired of praising him and his ideals.

It is the same argument heard through the ages from the escapistsfollowers of the Buddha, Jesus or Mohammed, "We cannot aspire to be like him." Some would even go to
the extent of eonsidering any such idea as blasphemous. But Mahatmaji himself was never tired of saying that what he did everybody could and ought to do. Said he, "The ideals that regulate my life are presented for acceptance by mankind in general. I claim to be no more than an average man with less than average ability. I have no shadow of a doubt that any man or woman can achieve what I have, if he or she would make the same effort."

There were two things more than anything else which made Gandhiji great in every phase of life. One was his self-control over his senses which we often think is not possible for ordinary man to practise.

With control over all the senses, it is a common experience, evil thoughts, which dissipate energy, disappear while simultaneously you build up an inexhaustible store of energy. It is this energy which sustained Gandhiji through an ordeal of 21 days' fast in his 74th year. To quote Gandhiji, "There is nothing in our society today which would conduce to selfcontrol. Our very upbringing is against it. The literature that is almost thrust on one generally caters to the animal passion. Is it any wonder if control of the sexual appetite has become difficult if not almost impossible?'"

His advice to others on this selfdiscipline is worth quoting. "Always aim at complete harmony of thought, and deed. Always aim at purifying your thoughts and every-
thing will be well. There is nothing more potent than thought. Deed follows words and words follow thought. The word is a result of a mighty thought and where the thought is right and pure, the result is always right and pure. Modern scientists recognise the potency of thought and that is why it is said that as a man thinks so does he become. One who always thinks of murder will turn a murderer and one who thinks of incest will become incestuous. On the contrary he who always thinks of truth and nonviolence will be truthful and nonviolent and he whose thoughts are fixed on God will be godly."

The other important source of power and energy to him was his complete faith in God. He did not believe, as it is the fashion with some of the moderns, that he could do everything by himself. He prayed to God for help. He prayed to Him for strength and light. Whether it be to conquer his senses or self, or to reform the slave-driver or the evil doer, he always prayed to God for guidance. This infinite faith in God not only sustained him but also gave him the necessary spiritual strength and power.

He said, "I am surer of His existence than of the fact that you and I are sitting in this room. I can also testify that I may live without air and water but not without Him. You may pluck out my eyes, but that will not kill me. But blast my belief in God and 1 am dead".

With such a faith in God, with the high aim which Gandhiji himself has
detailed for all of us and with selfcontrol practised at every step of our life, there is no reason why we cannot be like Gandhi ji, at least, in our own humble way.

It was Gandhiji's constant wish that his followers and others who admired him should act according to his ideals. It is also the wish of his
close associates, fortunately still with us, that the void caused by Gandhiji's departure should not be left to remain so, but that you and I should strive to be like him.

Ramesh Kumar Katyal<br>Roll No. 97, Prep. Science

## TRUTH

## Truth! what is truth?

Everybody on this earth is familiar with the word 'Truth'. But is there a single person who can claim to be truthful and knows the real significance of the word? I think it is rather a tough job to try to look out for such a one. Anyway, let me have a look around myself.

Ah! how sorrowful it is! My efforts to find such a true person are all in vain. On all the sides, there seem to be the darkest clouds hovering. The world is all full of lies which make us feel that even the word 'Truth' itself has got no truth in it. Here, there and everywhere, we find liars and bluffers, who do nothing but tell lies, in the pure name of truth. I just wonder and it is strange, indeed, to think how men find time to tell lies, when life is all too short to live. Is it not-truth that has got the utmost importance in this short-lived life of man?

Just imagine a person, telling yoù a cock and bull story, pretending all the time that it is true. And if you ask him at some particular point, 'was it really so?". Of course, he will not hesitate and a prompt reply would come to you, "Oh! truly speaking, the river sank into the boat." Now, can you resist your laughter at the moment ? I wish these bluffers could know that truth is always strangestranger than fiction even." And just as no drop of dew or a grain of dust is wasted so no truly spoken word is wasted either.

Should we be true then? Yes, the very first lesson that should be imparted to us and put into our budding brains by our parents, teachers and friends when we, as little blooming babes, take the first step to enter into this vast and unending world, should be "Always speak the truth":

Yes, it should be the very first lesson. But is it enough to say so? Oh! no! There is a lot of difference between
saying and doing. There is no denying the fact that as there is a black spot in every eye, so there is a beauty spot in every character. Then, may I say that in this over-crowded world of liars, truth must be hiding itself somewhere? These so-called liars must be having some truth in their lives. Because, you see, God made the world, but I doubt whether He wished it to be quite as full of liars as it is just now. Do we not conceive in our day to day life that a lie never bears the desired fruit? Is it not bad to tell lies? I think, it may be even worse, as it is said, "Disobedience is bad, but a lie is worse."

Our saints teach us that we must not only live for lies, but live for truth and be true. Let me think of some such persons as have been true in their lives. Of course, Mahatma Gandhi's name strikes my mind at once but let me think of some one else too. Ah! there are only a few true fellows, whom I can even count on my finger tips. And the rest of the world is all false.

If we were to hold a prize contest for telling false stories, I am sure, it would become quite a hard job for the judges to decide whom the prize should be awarded. Will it not be an interesting competition?

It is not lies but truth that lightens the dark path of our lives and removes its impediments. It is really a great lesson for us to learn and to
adopt as a motto to lead a moral life :

> "Think truly and thy thoughts Shall the world's famine feed; Speak truly and each work of thine Shall be a fruitful seed; Live truly and thy life Shall be a great and noble creed."

Only a wish to think, speak and live truly is not enough. Hell, it is said, is paved with best intentions. Have we ever tried to practise truth in our practical lives?

## Sitting still and wishing Makes no person great; <br> The God Lord sends the fishing And we must dig the bait,"

So, in order to be true, let us begin with the pursuit of beauty. The pursuit of beauty is the pursuit of truth. John Keats, in his unforgettable words remarked "Beauty is truth and truth beauty"- that is all ye know on earth and all ye need to know."

Come then, let us have beauty in our lives. We must be true, not only to ourselves but to others as well. Truth is the greatest gift that God has given to man alone beneath the heavens. Let us fill our hearts with truth and impart truth to other hearts as well. Remember that
"The heart of him who has truth in itself is a paradise on earth ; he has God in himself, as God is truth."

Promilla Gulati
B.A. II Year.

## " PEOPLE DO NOT LACK STRENGTH, THEY LACK WIL""

MANY people have physical strength but are woefully deficient in mental and moral strength. That means they have energy to do any work, but they lack courage to do it. This accounts for their failures in life. Nothing but a fixity of purpose, steadfastness of character and firm determination will carry us through life. "The truest wisdom, in general, is a resolute determination".

Life is a struggle and one who wants to come out successful in this struggle must have two gifts--the gift of strength and will or energy and courage. Strength or energy is God's gift and is generally possessed by everybody, but will or courage is formed by one's mode of life. A man of strong will is a man in the real sense. On the other hand, the man of weak will is like a feather on the sea, entirely at the mercy of the random gusts of wind.

The cultivation of resolute determination in the pursuit of worthy objects is the foundation of all true greatness. It enables a man to force his way through irksome drudgery and sad and dry details, and carries him onward and upward in every station in life. Energy of will may be defined as the very central power of character in man; in other words, it is the man himself. It gives impulse to every action and soul to every effort. True hope is based on it--and it is the hope that gives the real
perfume to life. In humble life nothing can be more cheering and stimulating than to see a man with bleeding feet and failing limbs still walk as it were on courage. The man with a firm will moulds the world according to his wishes. Firmness of mind or strong will makes a man strong to do good, to resist evil, to bear up under difficulties and misfortunes.
"Resolution is omnipotent-determine to be something in the world and you will be something. Aim at exceilence and excellence will be attained. This is the great secret of effort. Great Souls have wills; feeble ones have only wishes". The saddest failures in life are, therefore, those that come from not putting forth the will to succeed notwithstanding the wish to achieve. Man is not like a straw thrown upon the waters to mark the directions of currents, but he has within him the power of a strong swimmer and can make his way in whichever direction he likes without caring for the whirlpools which impede his way. There is an old and true saying, "Where there is a will, there is a way" i. e. he who resolves upon doing a thing by that very resolution often scales the barriers and secures achievement. To think we are able is almost to be so. Directed towards the enjoyment of senses the strong will may be a demon and the intellect merely its debased slave, but directed towards good, the strong will is a
king and the intellect the minister of man's highest well-being.

Nearly all great men, who have towered high above their fellows, have been remarkable above all things else for their "energy of will". Of Julius Caesar it was said that it was his giant determination rather than his military skill that won him victories. No tyranny of circumstances can imprison a strong will. People with heroic minds have crossed deserts, bridged oceans and controlled the forces of nature. On the contary a man with a weak will loses his self-confidence and becomes a moral wreck. Hamlet was crushed to death because his mind wavered between 'to be' and 'not to be'.

Napolean was told that the Alps stood in the way of his armies. "There shall be no Alps", he said, and the road was constructed through a district formerly almost inaccessible. "Impossible" said he, "is a word only
to be found in the dictionary of fools".

Columbus, Willington, Warren Hastings, Charles Napier and the Father of our Nation are among some of the great men with dauntless wills and extra-ordinary courage and perserverance which shine like stars.

In conclusion, I advise all my friends who have failed in very small things - House Examinations for instance-to bid adieu to disappointment and attain success by following the path of 'Strong Will'. It should be the principle of old and young, high and low, fortunate and unfortunate, never to despair, never to be discouraged, however stormy the heavens, however dark the way, however great the difficulties and repeated failures but to work with a strong will.

Chander Sethi, B.A. II Year.

## INDIA'S FOREIGN POILCY

India became independent in August, 1947. Till then the Government of India had no foreign policy of its own. India was then a part of the British Empire, whose foreign policy was decided by the British Government in its imperial interests. We have now to decide for ourselves the conduct of our relations with other countries.

To say that we are an independent country with an independent foreign policy is really to say nothing; for India became independent at a time, when mutual inter-dependence of nations was only too apparent and the United Nations had come into being. It was in this context that we had to take our decisions. We decided to support the United Nations as a pro-
gressive international organization. In this spirit we even volunteered to refer the Kashmir problem to the U.N.O. As we really want this organization to be all-embracing we have supported the admission of Communist China and were recently instrumental in the admission of sixteen members including Nepal, Ceylon and even Portugal! The last case shows our fair-mindedness in international relations.

Apart from the United Nations we had to decide, whether we maintain our relations with the British Commonwealth, of course, on a full and independent basis. The British Commonwealth, with all its defects, has long been an established international institution; and we thought that it was in our interests to continue the link with the Commonwealth, while maintaining the freedom to decide international issues.

Now this brings us to the crux of our foreign policy. During the last eight years or so, world politics has been dominated by two power blocks, one under the leadership of the U.S.A. and the other, under the Soviet Union. A cold war has been going on between these two powers. We decided upon a policy of strict neutrality in this game of power politics. We claimed and still claim to decide issues on their merits, without fear or favour. But our neutrality was to be an active neutrality; that is to say, our attitude was not one of negation or resignation. On the contray we were to promote friendliness and seize every opportunity of promoting goodwill and peace.

Korea illustrates our policy of active neutrality. We were not a party to the war but our policy brought peace to the people of Korea. Similarly in Indo-China, we brought the French and the Communists to a round table conference in Geneva; and our position received a unique recognition. India was offered the Chairmanship of the three International Supervisory Commissions, which are still functioning.

Our policy in Indo-China shows another aspect of our foreign relations. India has long suffered along with other countries of Asia and Africa from colonial rule. Since we are free, we desire that others should also be free. Our policy is, therefore, anticolonial, both in the United Nations and outside. This was one of the main reasons why we called the Asian-African Conference at Bandung.

In our foreign policy we cannot forget that India is an integral part of Asia. While we decided to be friendly with all countries, we chose to be particularly friendly with the countries of Asia. Asia has long been a divided continent, divided due to the interests of foreign powers. Asians now want to come together again and the policy of this country is to promote Asian unity in the interest of freedom and peace.

In a narrower sphere, we have concentrated particular attention on building neighbourly relations with Burma, China, Ceylon and Pakistan. Though Pakistan has shown every sign of unfriendliness, we have agreed to share canal waters and few people
know that till recently the city of Lahore was getting its electricity from the Mandi Power house in India. Our policy is one of Universal friendliness

What is the positive core of our foreign policy? It is the Panch Shilla, based on the peaceful co-existence of different political systems and noninterference in the internal affairs of other countries. The Panch Shilla received its first recognition in the Joint Statement of Pandit Nehru and Chou-en-lai when the latter visited this country.

In spite of its combination of idealism and realism, our foreign policy has not escaped criticism. The recent visit of the two Soviet leaders, Mar-

## THE TAJ



The Taj Mahal, or briefly the Taj, the most exquisite specimen of architecture and the most gorgeous romance of wedded love, stands on the right bank of the river Jumna near Agra.
shal Bulganin and Mr. Khruschev, has perhaps made some people believe that we are really not neutral. Events alone can prove what the truth is. Neutrality does not mean that in this troubled world we should refuse the friendship of friends. This of course, is absurd, but we shall be friendly even with our enemies. That our neutrality is genuine is proved by the fact that the Soviet Union has offered to build a steel plant in India at two and a half per cent; and the U. S. A. will give us seventy million dollars during 1956-57. This is the proof of our universal friendliness.

## Sushila Butani,

 B.A. I Year.Even those who have tried to describe the Taj have confessed that it is indescribable. The Taj is said to be one of the Seven Wonders of the World. It is called "the miracle of architecture" and "moonlight dream in marble". The monument is really the final achievement of the Moghul art.

Lord Roberts says "Neither words nor pencil could give to the most imaginative reader, the slightest idea of the all-satisfying beauty and purity of this glorious conception. To those who have not already seen it, I would say,-Go to India, the Taj alone is well worth the journey."


Winners of Inter-class Tournament


Inter-college Debate, 1956
Participants with the Union Executive


The Mock Session of the U.N. Assembly


The Annual Picnic at Okhla

The true charm of the Taj is that words cannot express the multitudinous richness of form and minuteness of decoration each lending assistance to the other.

Shahjahan raised this mausoleum simply to fulfil the last wishes of his beloved that a building of unrivalled magnificence should be erected over her grave. Artists and architects from all parts of India and even from Turkey and Persia were called and the chief architect was Mohammed Ustad Isa, a native of Turkey. Precious and semi-precious stones and other building material used in the Taj were brought from various parts of India, Asia and Egypt. 20000 persons were employed in construction which was completed in seventeen years (16311648 A.D.) and it cost about thirteen crores of rupees.

The main gateway to the Taj, which stands on a red sand stone platform, is a three-storyed building. The entrance runs north-south with a gate on either end. The whole structure is profusely decorated with marble in-lays and the arches with mosaic work of coloured stone on the arches. Arabic inscription of passages taken from the Holy Qoran are in-laid in black marble, framed with white one with such dexterity and perfection that the size of letters at the bottom and at the top, eighty feet high, appears to be the same. On the northern side of the gateway it is written that the gate was completed with the help of God in 1648 A.D. From the main gate-way a stone causeway, with a water channel and fountains in the middle, leads between
a double row of cypress trees to the monument.

The Taj stands in the north of the garden on a marble basement 18 ft . high which itself stands on the great basement of red sand stone. It consists of the central tomb and four minarets, one on each of the octagonally projected corners of the marble basement. The whole structure is of the finest marble and looks like an object of dreamland, a fairy vision of silver white, the very spirit of purity, where everything is perfect, proportionate, and placed at its right place. There is nothing superfluous, nor anything lacking, nothing can be changed nor can anything be added to improve it. But the Taj is not only technically perfect in architecture but it also seems to hold a sort of magic in it. Although it is built of such a heavy meterial as marble, it looks against moon-light as though it was a fairy building and could vanish like a dream. The minarets stand like grave and ever-watchful sentinels to guard the treasure of beauty which is not of the earth.

The mausoleum itself is in the centre of the chequered marble basement with a central archway at each end of the four sides. The arches and the entrance are profusely decorated with mosaic and inlay work with various semi-precious coloured stones. The walls and the arches are inscribed in Tugra character with text from the Holy Qoran in black slate. From the centre of the roof springs the principal dome crowned by a floral cap and a gilt crescented pinnacle. It is sur-
rounded by four cupolas standing on beautiful pillars of marble.

Just beneath the principal dome is the cenotaph chamber in which stand the cenotophs of the lady of the Taj and her lord surrounded by the octagonal marble screen. The cenotaph, the floor, the walls; in short, every part of the hall, is richly decorated with inlay work.

The real tombs are in a room below exactly beneath those in the hall above and are reached by a staircase. On the tomb of Mumtaz Mahal are in-
scribed 99 beautiful names of God with passages from the Holy Qoran. The date on the tomb is 1629 A.D. The tomb of Shahjehan is similarly inscribed with the date 1666 A.D.

On the tomb is written in verse, "Saith Jesus: This world is a bridge! Pass thou over it, but build not upon it! This world is one hour ; give its minutes to thy prayers, for the rest is unseen".

Satish Chhabra
Pre-Med. II Year.

## PHYSICAL TRAINING

Physical fitness is the first need of mankind. Real life is impossible without sound health. Life is a struggle and to face this struggle successfully one has to build up a strong body. We have to face many enemies such as poverty, misfortunes and illness etc., and without a sound health we cannot overcome these enemies.

Proper and regular physical exercise is one of the best means to have a sound health. Some of us put our faith in medicines and tonics but that is a great folly. Medicines and tonics are artificial stimulants and provide only temporary energy. Real energy cannot be got from them. It is only systematic physical exercise which can make us truly healthy. Not only this, it can also cure almost all our diseases and overcome the
weakness of our body. Physical culture has become a regular science and even the physicians of the world admit that the permanent cure of several Chronic Diseases can be obtained only through physical exercise and not by medical treatment.

It is a matter of great pity that the value of proper physical exercise is not fully realized in our country. It is regrettable that students pay little or no attention towards physical exercise. Take the example of our college. In our College not all the students take part in the physical training. In the games also there is poor attendance and this is the main cause why a majority of young boys and girls are thin and lean.

We are now free. If we are not strong enough to guard our freedom,
our freedom may prove to be shortlived. A nation of weak men is doomed to slavery. Examples in History support this fact.

The world is in a bad way and to face all the difficulties physical strength is an essential pre-requisite.

Physical exercise is therefore, very important. The Spartans realised this truth, so much so that they destroyed all the weak children. They set up the tradition of the Olympic Games which we are following even to-day.

It is gratifying to note that Compulsory Physical and Military Training is now being introduced by our Government in schools and colleges. But even now there are
students, especially of the higher classes in the college, who do not take part in physical training because they think it to be disgraceful. They are going to be the leaders of to-morrow and if they are physically weak they cannot shoulder the burden of responsibilities awaiting them.

Thus it is clear that physical training is like the right hand of mankind. But to be physically strong does not mean to have a very hefty body like 'King-Kong's. Even men with an apparently frail body can enjoy perfect health. Infact, Physical Exercise is indispensable for mankind.

## Rajindra Narain Janhari Prep. Arts.

## LITTLE LAUGHS

1. "Sometimes you appear really manly, and sometimes absolutely effiminate. How do you account for it."
"I suppose it is hereditary. Half my ancestors were males, and the other half females."
2. A quack doctor was holding forth about his famous herb tonic to a rural audience.
"You gentlemen," he said, "I have sold this tonic for 25 years, and never heard a word of complaint. Now what does that prove?"
"That dead men tell no tales," came a quiet voice from the crowd.
3. Old man: "But why should a great strong man like you be found begging?"

Wayfarer: "Dear lady, it is the only profession I know in which a gentleman can address a beautiful woman without an introduction."
4. The barefooted youngman stood before a grizzled mountaineer.
"Mister Smith," he stammered, "ah've-ah've come hyare to ask ye for yer daughter's hand."

The mountaineer knocked the ashes out of his pipe, '•Cani't allow no such thing," he drawled.
"'ither ye take the whole gal or nathin' !"
5. "I suppose you carry a memento of some sort in that locket of yours?"
"Yes, it is a lock of my husband's hair".
"But your husband is still alive."
"Yes, but his hair is gone."
6. Govind says he is in close touch with the heads of several big concerns."
"Yes ! He's a barber."
7. Doesn't your new baby brighten up the home? asked the witty neighbour.
"I should say so," replied the new father. We have the lights on most of the nights now-a-days.

Gleaned by<br>Lakhshman Ganapati<br>Pre-Med. I Year.

## "The President of India": A study of his powers

"The British King reigns but does not govern, the U.S. President governs but does not reign, the President of France neither reigns nor governs." The position of the president of the Indian Republic is as good as that of the French President in most of the cases. Though his sole virtue is not impotence yet he is only a nominal head of the State.

We have a Parliamentary form of Government. The President is the Chief Executive of India. He is the Head of the State and in that capacity he has to perform all the Executive functions of the Union Government. But one may ask the question: does he really p$\leqslant$ rform all the Executive functions? The reply can never be in the affirmative. He is not a dictator but a constitutional head.

In a Parliamentary form of Government there is always a distinction between the real and the nominal Exe-
cutive authorities. Real power is always exercised by a Ministry responsible to the popular chamber of Legislature. After a study of the Indian Constitution one finds that the real Executive power is vested in the Council of Ministers. This Council is responsible to the Lok Sabha, hence indirectly to the people at large. Art. 74 says :-
"There shall be a Council of Ministers to aid and advise the President." The Constitution, earlier says :-
"The President shall exercise the powers directly or indirectly through officers sub-ordinate to him." The ministers are obviously the officers subordinate to him. This however, does not mean that he may or may not appoint a Ministry because the phrase clearly is "there shall be a Council of Ministers."

Further, there is a provision that the $\operatorname{Pr}$ sident shail exercise his powers
in accordance with the Constitution" and as we have just noted our Constitution specifically provides for a Ministry responsible to the people. As he takes an oath to 'preserve, protect and defend" the Constitution, the President has no alternative but to act just as the British King does. Hence he will always accept the views of his Ministers and sign on the dotted lines. Dr.Jennings very rightly concludes: "India is a constitutional monarchy but without a monrach." Thus he is nearer to the British King than to the U. S. President.

His election also influences his position. He is elected by the elected members of both the Houses of Parliament and the State Legislative Assemblies. So generally-this may not be the case always-he belongs to the same party which is in majority in the Parliament. So he would generally not oppose the Cabinet. Hence we can call him a constitutional king for five years just as the French President is a constitutional king for 7 years.

The Ministry is collectively responsible to the Lok Sabha, so we can agree with Prof Ghosh that the President will certainly take advice of his ministers. He does not enjoy any discretionary power. This is a simple fact that there can be no responsibility unless there is power ; hence the Cabinet must exercise vast powers and it actually does.

One may point out the fact that the President has the power of appointing the Prime Minister, thereby of selecting a team which will act according to his own wishes. But unlike
the U.S. Cabinet our Cabinet is not responsible to him. In fact, it is the composition of the Lok Sabha which clearly indicates who will be the Prime Minister. If there is a clear majority of one party, the President cannot help appointing the leader of this party as the Prime Minister. If he appoints some other person, he is sure to face inpeachment. If no single party is in majority then, of course, he can invite one leader or the other to form the government. Once a cabinet is formed the President can claim only one thing : that is, to be kept informed of all acts done in his name.

Dr. Rajendra Prasad and Dr. Ambedkar, the principal architects of the Constitution, both said that the President shall act only in accordance with the Constitution. It shows that the intention of the framers was that the President should ordinarily play the role of a nominal executive in a Parliamentary government.

This is one side of the picture. There are certain other provisions in the Constitution which show that it was the intention of the framers that the President can, in exceptional cases, disregard the advice of the Cabinet. No doubt the Constitution makes it obligatory on the President to appoint a Prime Minister and Cabinet of Ministers there is no article which binds the President not to disregard its advice. Thus he is not legally bound in any way to abide by their advice. It is necessary in France that all orders of the President must be countersigned by the Premier and the Minister concerned. In U.K. also all orders of the
sovereign are countersigned by the Minister concerned. In our case the orders of the President do not require any countersignature. It is obvious, therefore, that the framers of the Constitution did not want to bind him. They wanted the President to act according to circumstances. He is neither impotent (as the French President is) nor omnipotent (as the U. S. President is).

Secondly, he is given the power to return a bill, passed by the Parliament for reconsideration. Like the U.S. President he can also send messages regarding the bills pending before the legislaturc. In this connection what is to be noted is this that the value of such power is real when it is exercised against the wishes of the ministers. If the President returns a bill on the initiative of the Cabinet the right is practically meaningless.

Thirdly, the wording of the Constitution "he shall exercise the powers either directly or . ..." implies that he can legally disregard the Cabinet, though practically it may not be possible for him.

Article $77 / 2$ provides that he will decide how his orders are to be authenticated. This power is nowhere exercised by the head of the State.

There is another provision which is quite contrary to the practice of other countries. Article $78 / \mathrm{C}$ says that he can ask the Prime Minister to refer a matter back to the Cabinet which has already been decided by a minister. This seems to be a limitation on the powers of the ministers. Why should the nominal head unnecessarily inter-
vene in the business of the real heads of Government? This is bad because the Lok Sabha and Rajya Sabha are already there to check the Cabinet and to warn a minister. Why should then another individual come in their way?

Lastly, the process of his election shows that he is a representative not only of the Union but also of the States because the State Assemblies also vote for his election. He may thus reject the advice of the Central Cabinet by saying very politely that the decision of the Union Government is against the interest of the States.

Thus it is clear that the two sets of provisions show that though ordinarily he will act according to the decisions of the Cabinet yet in exceptional circumstances he may ignore the wishes of the popular ministry. Thus sometimes he may use his discretion, as Dr. Jennings says, when there is "an unconstitutional ministry or a corrupted Parliament."

A reasonable President will, however, think twice before he disregards the advice of the Cabinet, because he can do this only at a great personal risk. If he acts contrary to the wishes of the Cabinet and if the latter has a clear majority in the Lok Sabha they may tender their resignations. In that case the President will have to form another Cabinet which will not be possible because any alterna"tive Ministry will get the support only of the minority in Parliament and fail to run the administration. The President will then naturally have to dissolve the Lok Sabha and will have to face the music of holding fresh elec-
tions and, if unfortunately, the verdict of the people goes against the President and the previous party again is returned in a majority the President must resign as a self-respecting man. If he does not resign he may be impeached by the newly elected Parliament. Thus it is clear that no President will hazard such a risk unless the situation is very serious.

In fact, the President is in a position to influence but not to wield power. It depends on the personality of a particular President. He is, therefore, like the King of U.K. and Bagehot's remark about him that "He has got the right to be kept informed, right to encourage and right to warn" is true about the Head of our Republic also.

A strong President, who is above party politics, can speak for the nation and disregard the Cabinet. For example, it is said, that when Prime Minister Nehru insisted on the passage of the Hindu Code Bill President

Prasad warned him that the country was not for the Bill and that if the Parliament passed the Bill he might have to say 'No'. Thus he influenced the Cabinet to alter its decision.

There are, no doubt, certain emergency powers which the President can exercise but they are to be exercised on the advice of the Ministry. Hence we can agree with D. B. Basu that "India shall have a Constitutional President super-imposed on the Parliamentary system of the British type".

How strong a President will be ? It all depends on the personality of the President vis-a-vis the Ministry. Let us conclude with the correct remarks of Dr. Ambedkar "He is the head of the State but not the Executive; he represents the nation but does not rule it-he is the symbol of the nation".

Shri V. N. Khanna, M.A.,

Lecturer in Political Science

## THE ART OF PUBLIC SPEAKING

Have you ever heard our beloved Prime Minister making a speech on some religious or ceremonial occasion or on the radio? I believe, you have. Don't you wish at the moment that you too could make a fine speech like him and impress the masses?. "If wishes were horses, beggars would ride them." And so you are despaired. To make a good and impressive speech is an art and one can master any art
provided one takes sufficient pains about it. Here are some hints for you. Try them, if you like.

The first and foremost thing to remember is to have self-confidence. The person who possesses self-confidence can never fail in any walk of life. He can conquer even death. This is why Napolean Bonapart said that there was nothing impossible
in the world. If the great men of the world could do astonishing things, why can't we? If we fail it is only due to lack of self confidence.

Lives of greut men, all remind us,
We can make our lives sublime,
And departing leave behind $u s$,
Footprints on the sand of time.
All are equal by birth but while some are adventurous others are easeloving. The latter type of people shirk work and responsibility with the result that they rot in life whereas others rise above their shoulders. Life is, after all, not a bed of roses. There is nothing in life which a man with self-confidence is incapable of doing. Self-confidence therefore, plays an important role in learning the art of public speaking.

Self confidence can be created only when the proposed speech is prepared sufficiently in advance and read out several times before a mirror or in the presence of a selected gathering of friends. It is equally important that the speaker should have a grasp over the subject. This will add to his confidence and remove shyness.

The speech should be well written, taking great care of words, phrases, proverbs etc. used therein. No word, the meaning and pronounciation of
which is not correctly known to the speaker, should be used. As far as possible, simple words in short sentences and in plain language should be used.

The beginning as well as the end of the speech must be well planned. It may commence or end with quotations from the speeches of great men, proverbs or selected and popular verses.

A grim or serious face is always disliked. The speaker should possess a smiling face, taking for granted that he is not making a speech but is chatting with his friends.

Main points of the speech should be supported by illustrations which will help in driving them home.

Dress and appearance carry great weight in winning success and stressing emphasis upon the audience.

Gestures should impulsively follow the words spoken. Monotonous movement should be avoided.

And last but not least, the main points should be summarised in closing sentences to leave a lasting effect on the audience.

> Shri S.M. Jhangiani, M.A., Lecturer in Sindhi.

"SHAKESPEAREANA"

Life is neither a 'Midsummer Night's
Dream' mor a' Tempest'; If you
But life will teach you,
If you have an understanding heart
But often more, alas ! it is a 'Comedy That 'All's Well That Ends Well' of Errors'. And everyone receives 'Measure for Measure'.
Santosh Kumari, b.a. III Year.


## Jhe Callege Matta: 'Action Alone Thy Right'

The College motto has been selected from the following verses in Chapter II of the Bhagvadgita : -
कर्मएये वधिकारग्ते मा फलेष्ष कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भू र्मा ते संगोबस्त्वकर्मरि॥ ॥ 47 ॥ योगसथः कुरु कर्माशिा संगं त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्वयसिद्वयो: समो भूतवा समत्वं योग उच्यते ॥48॥
Shri S. Radhakrishnan translates them as follows:-
(47) To action alone hast thou a right and never at all to its fruits; let not the fruits of action be thy motive; neither let there be in thee any attachment to inaction.
(48) Fixed in yoga, do thy work, $O$ winner of wealth (Arjuna), abandoning attachment, with an even mind in success and failure, for evenness of mind is called yoga.

This to my mind is the quintessence of the Gita. It teaches the fundamental lesson of karma-yoga (path of action) which Lord Krishna wished Arjuna to learn and act upon. Verily it is the best path for men of the world which, if truly followed, leads to the emancipation of the spirit from matter. For here there is no demand for renunciation, which is usually associated with the other two methods of self-realization taught in the Hindu religion, viz, the cult of bhakti-yoga (path of devotion) and that of jnan-yoga (path of knowledge). Rather, a paradox as it may seem,
here is an approach to the problem which promises the highest development of the soul by means of the greatest devotion to this world of matter.

It may be understood, however, that the path of action is not independent of the other two. Rightly viewed it is the summum bonum of these two. For action of the desired type is possible only when there is complete faith in the Supreme-a surrender to whose goodness will always get us the deserved fruit of our action without hankering after it; and whose grace will bestow upon us the power of discernment (viveka) by which we may distinguish a right action from a wrong one. Of course, it is not necessary that this Supreme must be a God with human attributes. It can be something abstract. It may be Truth, as it was to one of the greatest karmayogis, Mahatma Gandhi; or as it isand with forceful insistence, perhapsto his great heir, Shri Jawahar Lal Nehru.

Not that I am over-zealous about 'action' and derogate from the glories of 'devotion' or 'knowledge'. It is not true that these two are just the handmaids of 'action' and nothing more besides. Mira's devotion did win her Lord, though she never claimed to be a karma-yogini. Guru Nanak is known more as one who remembered and prayed to his God than one who was keenly interested in mundane
affairs; and yet he is the Master of Truth who has led and is leading millions to their goal of life. Or, take 'knowledge'. Lord Buddha sought it, had a flash of its light and was transfigured! The world tells you that he was God on earth who finds salvation for the people; but he wishes you to escape from the clutches of this world which is just an illusion. Again, we have Shri Shankaracharya who, with his spiritual lore, shook India to her depths; but he, too, believed in the superiority of divine 'knowledge' to everything else, including 'action'.

The above illustrations seem to show that each of the three paths of spiritual progress is capable of producing the highest results. This is not the whole truth. Looking into the matter more deeply, we find that these three paths are not exclusive of each other. Rather they are interrelated, and even inter-dependent; and a blend of the three is what always exists. No devotee is there who does not possess some amount of divine knowledge, or lacks all skill in action. No man of divine knowledge can exist without exhibiting some kind of faith or putting forth some form of action. And I have already indicated how skill in action comes as a result of faith and divine knowledge. Now, when these three phases of spiritual life integrate into one harmonious whole, self-realization of the highest type is achieved. Only to distinguish the follower of one cult from another, we associate with him the dominant feature which has been mainly responsible for his development. This is why Guru Nanak is
termed a man of faith; Lord Buddha, a man of knowledge; and Mahatma Gandhi, a man of action.

Whether this integration of the three paths is always there at the highest stage of life may be doubted in some quarters. One can understand 'devotion' and divine 'knowledge' going together because both take their start from a common point; namely, renunciation of the worldly activities, and move in the same direction. It is difficult, however, to believe that such renunciation would ultimately find its fulfilment in action. But it does. Only it is a higher type of acting ; sometimes something with which we are not familiar, but something which is there all the same. Here, perhaps, it is not one physical body acting upon another. It is one spirit acting upon another which responds because it must. The one speaks to the other silently, moulds it quietly, elevates it mysteriously, and ennobles it in a miraculous way. How it all happens we do not know but the philosopher's stone has done its work. The holy influence has spread subtly but surely, and sanctified the whole atmosphere ; purged all souls of sins and transmuted them into pure gold. Tois is how a Vivekanand is born with the help of a Ramakrishna; this is how a Paul Brunton is influenced by Maharshi Raman. This is karma-yoga par excellence. But this is better known as raja-yoga-the spiritual work of such sages who visit our earth only very rarely !
Let us now turn to the College
motto itself and see how its verse expresses the idea of karma-yoga (skill in action) in a nutshell. we are told that we have the right to act. Like any other right, we may use it, misuse it, or even abuse it. But as educated penple, we are expected to make the best of it. This, of course, means that we should do the right type of actions, i. e. good actions. And we have a definition of such actions given in the Gita itself at a later stage. A good action is one which benefits society the most and the individual the least. In contradistinction, a bad action is one which benefits the individual the most, and society the least. In between, there is what is called a mediocre action : one in which the benefit is divided between the individual and the society. Just as a tree is known by the fruit it bears, an action is judged from the general good which accrues from it. Put in terms of the person who acts, the value of an action is directly proportional to the maasure of selflessness
behind it ; and the amount ot sacritice involved in doing it, or endured as a result of doing it. Make this your touchstone and there can be no blundering about it.

I have just said that an action is assessed in terms of the effect it has upon the individual and society. Does it mean that I measure its worth by its result alone? Not exactly. The way of approach to the problem is of much greater significance than the actual result. If the aim in doing it is noble and the intention honest; if it is executed in a spirit of righteousness ; then it is worth its .weight
in gold, even if the result is not what it should have been. Thus the purpose of an action is all very important. Whenever we are about to do anything, we must ask ourselves : will it make the world a better place? And will this sacrifice on my part be worth it? These are necessary questions to ask before we enter upon it. They will define our objective very clearly and inspire us to go on with the work. Isn't this what we find in the life of the great karma-yogi living to-dayI mean Shri Jawahar Lal Nehru? Has he not set the goal of a free and prosperous India before him and his brethren while he is engaged in the mighty adventure of building up the country? Does he ever permit the vision to be blurred? Never. Rather, whenever efforts seem to slacken, he reminds his country-men of the goal which has been put before them and must be achieved. That is the spirit in which Freedom was won, the First Five-Year Plan has been put through, and the Second Five-Year Plan is going to be launched very soon.

But the subtle distinction between 'goal' and 'result' must be clearly understood and maintained. We usually confuse the two expressions and mistake the one for the other. We must know that 'goal' is what we set out to achieve with our efforts; whereas 'result' is what we expect to get because of our efforts. The first word defines the scope of our action and its range; the second promises the reward for what we have done. The one tells us the directions in which we should move if we want success; while the other only makes
us hanker after success. The one creates the necessary conditions for work; and the other only comes in to upset them. Hence the 'goal' we must never lose sight of, and the 'result' we should not worry about, if we want the work to proceed smoothly.

This indifference to 'result' is just what the verse of the motto also wants to inculcate in us: "thou hast no right at all to the fruits of thy action." A little thought reveals that it is as it should be. For one thing, we do not fritter away our energy-and we have limited one at our disposal-in useless brooding over, or bragging about, the 'result' beforehand. Rather, we concentrate our attention on what we have to do and naturally do it much better. Even if we happen to fare badly, there are no disappointments in store for us. We thank God for what we get-be it little or much-and are contented and happy.

Again, indifferent to the results of our actions, we have less chances of a moral lapse. Not hankering after any fruits we may not feel the temptation of vitiating the 'means' for grabbing it. We may not easily become as unscrupulous as Machiavelli would teach men to be. We may be better inclined to put the right emphasis on the right 'means' in order to attain the right 'end'. We may tread the right road which must take us to the right goal surely though unconsciously. This is what we find happening at its highest in Gandhiji's life. He had set out to achieve the goal of Indian indepen-dence-a worthy 'end' in itself, no doubt. For this purpose, he had
launched his non-violent satyagraha against Imperialism-a right 'means', of course, to free his motherland from alien rule. And then for twenty, and even thirty years, he stuck to his method of non-violence. There was no dearth of people who pooh - poohed his idea and looked down upon his 'means'. They would like to resort to the usual 'means' of violence, if this one of non-violence failed to serve the 'end'. But the karna-yogi was convinced of the rightness of his means and refused to budge from his position, whether he achieved the end or not. At times he had to plough a lonely furrow, but he stood firm like a rock. And has not his faith in the right 'means' been amply rewarded with a fine achievement of his 'end'? He has gained us freedom and-what is unique in human history !-our erstwhile enemies have become our very good friends :

Not a word of scorn between us !
Was ever freedom in this fashion won?
To sum up, karmayoga consists in performing noble actions in a selfless way; more as a matter of duty than with the expectation of any recompense. There is engendered an attitude of complete datachment towards all that happens. Things are viewed most objectively. The mind is essentially at rest, retaining its even tenor under all circumstances and conditions; and nothing is there to destroy its peace and poise. There is tranquillity (shanti) within ; though there is commotion without. And isn't this a big boon which the motto promises if we live up to it.

Shri D. S. Bhalla, Lecturer in English

## STUDYING IN GERMANY

When I left for Germany, there were so many questions in my mind and I was only too eager to get there. I knew that I would be going to a place situated in the heart of Germany which had so recently been a battlefield. The journey from Marseilles to Frankfurt was long and somewhat fatiguing. The train was crowded. I did not stay long at Frankfurt but rushed to Gottingen where I had to do my doctorate. It was a pleasant autumn evening as I reached there at about 10 P.M. It took me quite a few days to get acquainted with the German customs, food, climate and, of course, the German language. The average age of a student entering a German University is 19 or 20 years. They come to the University after passing a state recognized "Abitur" equivalent to our Intermediate examination. The schooling is of 13 year's duration. A fresher entering the University is simply amazed at the freedom in the choice of the courses of studies which he can exercise as also at the number of courses which are available. The academic year in Germany is of two Semestersthe Summer Semester beginning towards the end of April each year and ending on the last day of July. The Winter Semester begins towards the end of October and lasts till the last day of February. In between there are holidays which are, of course, of great benefit to the students. The
students, who are financially hard up, utilize these vacations in earning for their studies in the next Semester. Unlike us they are to a great extent not dependent on their parents alone for their education. A student can get admission as an 'ordenticher' student or as a guest student. Students entering the University for the first time are undergoing what they call 'Immatrikulation' in the University. A university identity card and a 'Studienbuch' are given to each student on admission. In addition, he has to undergo compulsory insurance and has to participate in the compulsory contributory health schemes. At a special function which begins with classical German music, the new students are formally immatrikuliert. The Rector, the Deans of the various faculties and the University Professors all appear in their academic gowns on this day and constitute the academic procession. After the ceremony the Deans of the various faculties make personal acquaintance with the students who have got newly admitted in their faculties. The students have to enter the lectures or practicals which they want to participate and give it to the office of the University. These entries have later on to be got attested by the Professor or Lecturer concerned. There is no system of taking attendance in the classes. Usually the student writes only once his name in the list of students wishing to hear
a particular lecture and it suffices for the whole of the semester. Students wishing to have any scholarships or stipends awarded have to appear before their teachers and take what are known as fleiss prufung i.e. diligency tests, on the basis of which these awards are made. It is open to a student to hear lectures and participate in the courses in different faculties during the same term. It depends upon his taste and selection. In that sense we could say that the German students have got a large measure of Academic freedom (kademisches freiheit).

Very few students live in the hostels and rarely are the hostels under the management of the Universities. An average student usually rents out a room with some family in the town and stays there in an unfurnished or furnished room according to his choice. He may become a paying or non-paying guest. This system is very common and even well-to-do families rent out their rooms to students and in many cases look after their comfort and welfare. The foreign students at a German university are treated at par with the German students in every respect and no discrimination of any kind is made. Usually a foreigner may find how painstaking these hosts are when they try to be helpful in matters of food, language, work and leisure. The Germans are proverbial for their endurance and hard work which have brought them back from the beaten
condition to which they had to succumb after this war. The Germans are punctual in their appointments, are hard-working and laborious and mostly do not have spare time.

German university students have their own administration in the form of "Allgemeine Studentenausschusse" (ASTA) (General Student Committee) which are elected every year or Semester. Foreign students are admitted as members and have the same rights and privileges as their German brethren. There are clubs for social purposes. The university students are not very sports-minded but each university has got a Sports Institute and also its own tennis and hockey or football playgrounds. Games can be played there and facilities are offered to every member of the University. Only there is no cricket to be had. Even Badminton is rare but of late it has been coming into prominence. The National game is football.

To cut the long story short, I as a student, in a German university enjoyed every hour of my work and leisure there and had a nice time. I wish that some at least, if not all, of the readers of this magazine may some day go to a foreign country and see for themselves what wonderful countries there are in this world and the standards to which we have to bring our nation now.

Dr. C. L. Madan

## ACROSS THE FOUTLIGHTS

## An appreciation of the Dramatic Club Presentations

'Jeewan Sandesh' by R. K. Sud. 'Jonk' by Upendranath Ashk. 'Sazish' by Imtiaz Ali Taj.

Three one-act plays were recently presented by the Dramatic Club of Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi. Two of these plays: 'Jeewan Sandesh' and 'Jonk' were in Hindi, the author of the former being R. K. Sud and of the latter Upendra Nath Ashk. Both were directed by R. K, Sud. The third play, 'Sazish', by Imtiaz Ali Taj was directed by Principal Harish Chandra Kathpalia who also took a leading role. This linguistic feat is itself of much cultural value for the students. Moreover, the language and presentation were of a high order.

The three plays were a pleasing contrast in subject matter. "Jonk" was a pure slapstick comedy, very skilfully directed, as the movements were lively and in keeping with the farcical nature of the play. This is the story of a guest, who is a leech, and of the various strategems of the host to get rid of him, all of which fail, much to the amusement of the audience. The professor, another guest, tries to aid the host but only gets a good drubbing for his pains, as the leech almost willfully takes him for a thief. This play went off in uproarious fashion, drawing many laughs from the audience and was a distinct success. "The Professor" and the 'Leech' both
appear to be natural actors and their performance is to be highly commended.
"Jeewan Sandesh" brought the fair sex on to the stage in the romantic light of a sunset. This play is full of beautiful sentiments in the musings of the young bride-to-be, Sabita; but her present day-dreams are shattered by the intrusive entry of the unhappily married woman, Lakshmi, who insists on relating the sordid details of an unhappy marriage. However, Sabita is consoled, in a dream by the prattlings of her son-to-be. The somewhat slow movement of the play is brought to a gay conclusion, by lively dances and songs by Sabita's friends which sent us home in a happy mood. We admired the graceful forms of the girls and the courage of these young Preparatory class students in coming forward to entertain their fellow students and we have no doubt that a little more experience will teach them to put over their voices and make them feel more at home on the stage.

The third play, 'Sazish', was the best play of the evening. It had the advantage of having seasoned players. of considerable histrionic ability- It is a domestic comedy in which $\cdot \mathrm{Mamu}$ Mian' (Principal Harish Chandra), the uncle, brings together a newly-wed but estranged couple, who are themselves conniving with the uncle, unknown to each other. The play mainly depends


Our guide, philosopher and friend


EDITORIAL BOARD
(L. to R.) Shri S. M. Jhangiani, Shri R. K. Sud, Principal Harish Chandra, Mrs. Raj Kumari Mathur, Shri K.C. Kanda.
Santosh Kumari, Giani Mamtani, Sudesh Kumari.

## The Curtain Rises


'Jeewan Sandesh' - Mother, Lakshmi and Sabita (Sanyukta, Chitra and Inderjit)

'Sazish'- Mamu and Rashida
(Principal Harish Chandra and Miss Raj Kumari Matl

'Jonk’ The Ventilator Scene Banwari Lal, Anand and the Punjabi (Jeewan Malhotra, Surinder Vaid and Jugal Kishore)


A scene from 'Deti Leti' one-act play in Sindhi,
Teumal. U. K, Mother \& Teumal's friend, (Sri Chand, Santo Sabhani, Ashok and Chandan)
on dialogue and there is little action in it, but no lack was felt for the excellent characterization made it a success. The Principal's portrayal of 'Mamu Mian' was 'to the life', the make-up and the natural manner in which he acted, the way in which he took 'the snuff' or a pull at the huqqa, the glee with which he took part in the innocent deception and the relish with which he anticipated Rashida's 'roasted teeters' were all most captivating. We heartily wished wehad Rashida's luck in having such an uncle. Miss Mathur's-now Mrs. Mathur-performance was sparkling and we all wish we could see her oftener on the stage.

Zaki handled his part sensitively and competently.

With all the preparations made by the Dramatic Club this year for a new curtain and other appurtenances for the stage our expectations were very bigh and we have not been disappointed. The success of the event lies in the toil and unremitting efforts of all those who took part and all those who helped but particularly those of the President, Mr. R. K. Sud, the Principal and Mr. Kaul who take such a keen year-round interest and to whom our thanks are due for two most enjoyable evenings.
(Mrs.) M. Thomas.

## THE COLLEGE CHRONICLE

## THE DESH

This is the 4th Annual Number of the Desh, the second issue of the year. We hope that next year we shall be able to print 3 issues. In the present issue our readers will find Sindhi and Urdu supplements-two new features which have been introduced to meet the wishes of our readers. We regret that due to paucity of funds, we have not been able to give these supplements more pages. In our eyes all languages deserve equal encouragement. We hope that next year we shall not only have bigger supplements in these two languages but possibly also a third supplement in Punjabi.

THE STAFF
Shri L.R. Batra, who was officiating as a temporary lecturer in Biology in place of Shri C. L. Madan, resigned his post in December, 1955, and proceeded to the United States of America for higher studies in Plant Pathology at the Cornell University. We wish him success. Shri C.L. Madan, Lecturer in Biology, who had gone on study leave to Germany, resumed hisduties in January, 1956. He passed the D.Sc. Examination of the Gottingen University. We offer our hearty congratulations to him on achieving this distinction.

Miss Raj Kumari Mathur got married on the 27th of February, 1956.

We wish her a long and happy wedded life and her husband every joy of it. We invoke the blessings of the Almighty for them. May we say with Shakespeare :

> "Wedding is great Juno's Crown :"
> O blessed bond of board and bed !"

## THE OFFICE

It appears that illness is stalking the college office. Hardly had the Head Clerk, Shri J. N. Saxena, resumed his duties after 3 months' sick leave when the Accountant, Shri C. S. L. Jain applied for one month's sick leave. We hope the period of illness will not extend to its full extent and the 'chain' will stop.

THE COLLEGE UNION
The constitution of the College Union was amended, and two new offices, namely those of the Vice-President and the Assistant Secretary, were created. The following were elected to the two offices :-
Vice-President - Inder Mohan Tandon, B.A. II Yr. Assistant Secy. - Santosh Kapoor, B.A. II Yr.

The Secretary of the Union, Yudhister Dev Tej Pal, left the college in December, 1955. Since then Santosh Kapoor has been officiating in his place as the Secretary of the Union.

The Union opened its programme for the current session with a Declamation Contest in Hindi which took place on 8 th October, 1955. The subjects for the contest were the following :

1 भारत ₹वतन्त्र है परन्तु भारतवासी, ञ्रभी भी परतन्न्र हैं।
2. ईश्वर के पश्चात हम नारी के ऋयी हैं।
3. पंचवर्षीय योजनान्रों द्वारा ही भारत का कल्यान संभव है।
4. कालेज पत्थर के टुकरों को तो चमका सकता है किन्तु हीरों को जांग लगा देता है।
The following were adjudged the best speakers :-

1. Miss Santosh.
2. F. C. Bhatia.
3. Purshotma Kapoor.

Krishan Kumar Sharma and Kul Bhushan Nanda were elected delegates to the Supreme Council of the University Union.

Parmanand Bhardwaj, B.A. III Year, President of the College Union, was nominated to the Executive Council of the University Union.

A Prize Debate in English was held on 22nd October, 1955, on the subject: "In the Opinion of this house unmarried persons should not be appointed to the staff of an educational institution'". The following were declared prize-winners:

1. Promila Gulati
B.A. II Year
2. F. C. Bhatia B.A. II Year
3. Narinder Pal Singh Pre-Med. II Year

A Prize Recitation Competition in English was held on 12th November, 1955. The following were adjudged the best reciters:

1. Dilsher Nagi
B.A. I Year
2. Promila Gulati
B.A. II Year

A contest in Extempore Speech in Hindi took place on 14th Jauuary, 1956. The first two positions were won by :

## 1. Vijay Narain <br> B. A III Year <br> 2. Promila Gulati B.A. II Year

The Annual college picnic was held at Okhla on the banks of the Jamuna on 4th February, 1956. The arrangements were fairly satisfactory and everybody got enough to eat. An interesting programme of music, poems and tit-bits rounded up the proceedings of the day. Members of the Staff shared honours with students both at feeding and reciting and indeed at eating too. The performances of Principal Harish Chandra, Shri C. L. Kumar, Shri S.P. Kapoor, Shri R. K. Sud and of Jivan Malhotra, A.P. Verma, Surinder Saksena, Daya Bhatia, Siri Chand, S.M. Zaki, Balbir Singh and Shri C.S. L. Jain, the College Accountant, were much appreciated. We cannot restrain ourselves from saying that the picnic comes only once a year and passes off so very quickly leaving behind, of course, lingering happy memories. We would suggest that such occasions of fraternization between the students and the members of the Staff could be available more often. They add so much to the joy of our life at college, and incidentally teach us the beautiful art of mutual cooperation, and the cultivation of social discipline in a most pleasant manner.

The credit for organizing the function goes to Parma Nand Bhardwaj, the President of the Union, the members of the Union Executive

Committee and Shri D.S. Bhalla, the Adviser. Our congratulations to them on making the picnic a success.

The third Inter-college debate for the Deshbandhu Debating Trophy took place on 13th February, 1956. The subject of the debate was: "This House is of the opinion that in India the Parliamentary form of Government should be suspended for a period of 15 years and replaced by a dictator." In addition to our own team which was not eligible for the trophy the following colleges sent their teams :-

1. Delhi College.
2. St. Stephens' College.
3. Indraprastha College.
4. S. R. College of Commerce.
5. Hans Raj College.
6. Ramjas College.

Our College was represented by F. C. Bhatia and Promila Gulati. Shri D. N. Bhalla, Shri M. Mujeeb and Mrs. Krishnaswamy acted as judges. The trophy was won by Delhi College, Delhi. Miss Salima Ahmed of the Delhi College was awarded the first prize and Shri Y. K. Bhushan of S. R. College of Commerce won the second prize. The standard of the debate, in the words of Shri D. N. Bhalla, who announced the award of the judges, was very high. Both the sides represented their case with great skill and force, but the opposition had the better of the supporters of the proposition.

The prizes were given away by Mrs. Krishnaswamy.

The Inter-class Radio-play Contest
fixed for 3 rd December, 1955, as per programme announced earlier, could not be held for want of time.

## THE HINDI PARISHAD

The Hindi Parished was active during the autumn and winter terms. Its members went out on a picnic to Hauz Khas. They observed a lively and interesting programme : sweets and fruits were punctuated by fun and laughter. Suresh and Co delighted the holiday-makers with their magic shows. The highlight of the day was a feast of music and poems : songs sung in melodious voices and poems recited in lilting cadences. Music and poetry, they say, are catching-and more so in romantic surroundings-even Miss Raj Kumari Mathur sang a song and Shri Suresh Chander Gupta recited an original Hindi poem. The atmosphere remained redolent with the tingling sounds of the vociferous cheers long after the programme.

In September, 1955, the Parishad announced an Essay-writing and Story-writing competition for its members. A large number of students took part in it. Shri Narendra Sharma -an eminent Hindi poet and wellknown writer-very kindly adjudged the entries. The results were as follows :-

1. Essay-writing
(i) *Suman Luthra, B. A. II Yr
(ii) Subash Dhamija, ) B. A. Promilla Gulati ) II Yr \& Krishan Kapur Class

## 2. Story-writing.

(i) Kamlesh Malhotra, B.A. II Year
(ii) Vijay Narain, B. A. IlI Year

A prize debate was held on 5th November, 1955. The subject for the debate was : इस सभा की राय में सारी उच्च पद्बियों की परीच्ताएं हिन्दी में हों। इसी में राष्ट्र का हित है।

Sixteen students took part in it. The standard of the debate was fairly high. The college hall was fully packed with students. Shri D. S. Bhalla, Shri V. N. Khanna and Shri R. L. Kakkar acted as judges. The first prize was won by Veena Puri, Qualifying Class, and the second prize by Faqir Chand, B. A. I Year.

On 30th January, 1956, the members attended a meeting called to acquaint themselves with the life and teachings of Gandhiji, the Father of the Nation. Poems composed for the occasion by Faqir Chand and Hira Vallabh Tiwari were recited by them. Various members spoke on selected aspects of Gandhiji's life and work.

The next function of the year was an Inter-class poetical competition on 28th February. It was restricted to original poems. Nine students took part in it. Some of the poems were really good. Dinesh, B. A. I Year, stood first. Faqir Chand and Purshotma got 'honourable mentions'. The meeting was presided over by Shri R. K. Sud. Shri D. S. Bhalla, Shri V. N. Khanna and Shri N. C. Vasistha acted as judges.

THE SINDHI LITERARY SOCIETY
Under the secretaryship of J. P. Varandani, the Society organized an Essay Competition in January, 1956. The subjects of the essays were :-

1. The question of Devnagri script for Sindhi.
2. The foreign policy of India.
3. India-ten years hence.

Miss Pushpa Butani, B. A. I Year, won the first prize while the second prize went to Santo Sabhani, B. A. III Year.

The Society attempted for the first time a variety Entertainment which included items of dance, drama and music. The dances of Miss Shanta Butani and songs of Misses Giani Mamtani and Duru Gursahani were appreciated. Sri Chand acted well in his one-act play, 'Deti Leti'.

The Annual day of the Society is scheduled for 12 th March, 1956.

## THE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

The Political Science Association had a very busy session. An Essay Competition was held on 8th October, 1955. Sudesh Kumari, B. A. III Year, Suman Luthra, B. A. II Year, and Parma Nand Bhardwaj, B. A. III Year, stood first, second and third respectively.

A Symposium was organized in November, 1955. The subject on which the students read their papers was : "Social equality is essential for
the progress of India." Principal Harish Chandra also expressed his views. Suman Luthra and Promilla Gulati, B. A. II Year, were adjudged first and second respectively.

The next function organized by the Association was a Mock Session of the United Nations Assembly on 30th November, 1955. Students came as delegates of various countries in their national garbs and spoke on behalf of their respective countries. The performances of Anita Batra, pre-Medical II Year (France) Dilsher Nagi, B. A. I Year, (Canada) and Sartaj Singh, Pre-Medical II Year (Saudi Arabia), were very much appreciatsd. Prizes were awarded to the following :-

First ——Anita Batra.
Second——Dilsher Nagi.
Third ——Hira Ballabh Tiwari.
The last function of the session was a debate in English. The subject of the debate was: 'In the opinion of this House the proposed reorganization of Indian States will lcad to efficiency of administration".

Principal Harish Chandra presided. Shri S. P. Kapoor, Shri K. C. Kanda and Mrs M. Thomas acted as judges. Faqir Chand Bhatia stood first and Vijay Narain second.

## THE PHILATELIC ASSOCIATION

S. M. Zaki, Pre-Medical II Year, was elected Secretary of the Association. Fortnightly meetings were held and the members showed their collections to one another and exchanged stamps. Discussions were
held regarding the methods of collecting stamps and arranging them in albums. It is proposed to hold an exhibition of stamps and First-day covers.

## THE SCIENCE ASSOCIATION

Under the auspices of the Science Association Prof V. N. Pasricha gave an interesting lecture on 6th December, 1955, on "Stars and Planets". He discussed the vasteness of the Universe comprising innumerable stars, galaxies and nebulae which are at unimaginable distances from the earth. He explained that although the stars appeared to be point-objects, yet some of them are a thousand times as big as the sun and are situated hundreds of trillion miles away from the earth. He also spoke about the planets of our solar system, the radio stars, the red giants and the white dwarfs.

Dr. C. L. Madan spoke on 'Studying in Germany' in the annual meeting held on 8th March.

## THE FINE ARTS SOCIETY

The Fine Arts Society was formed early in the autumn term to promote interest in art in general among the students. The following are the office bearers :-

1. President-Shri P. M. Kaul
2. Secretary-Satya Kumar.

The members have displayed from time to time original sketches and photographs on the Display Board of the Society. The Society, we learn, is arranging to hold a combined Hobbies and Fine Arts Exhibition on
the Annual Prize-Giving Day. It is needless to say that the work of the Society will bring in a touch of beauty -and of truth too, if Keats was right -in the daily life of our students. We must, however, say that the work of the Society will need monetary help from the College if its work has to show good results.

## THE GIRLS' CLUB

The Girl-students of the college have a club of their own. Every now and then they have their functions both inside and outside the College. They held their annual function on Ist March, 1956. To it were invited Members of the Staff and Members of the College Union Executive. A programme of music and fancy dress was observed. Prizes for fancy dress were awarded to :-

1. Vinod Ghai.
2. Vimal Chadha.
3. Urmil Baveja.

The meeting ended with sweets and cold drinks.

Principal Harish Chandra gave away the prizes. In his remarks he praised the girl students of the College for their examplary behaviour.

## THE COLLEGE DRAMATIC CLUB

The College Dramatic Club now possesses more or less a permanent stage, electric lights and settings. It staged three one-act plays; Jonk, by Upendra Nath Ashk, Sazish, by Imtiaz Ali Taj; and Jeewan Sandesh, by R. K. Sud on 24th and 25th February, 1956. Jonk and Jeevan Sandesh
were in Hindi and Sazish in Urdu. 'Jonk', a light comedy, was well acted: the cast being Anand (Surindar Nath, Bhola Nath (Rattan Singh Bharel,) Punjabi (Jugal Kishore) Banwari Lal (Jeewan Malhotta), Kamla (Veena Kanwar). The ventilator-scene provoked much laughter. 'Sazish' was the greatest hit of the evening as leading roles were played by Principal Harish Chandra (Mamu Mian) and Miss Raj Kumari Mathur (Rashida). The two inspired Zaki (Amin) to rise to unexpected heights. The language of the play, the delivery, and the acting synchronized with the elaborate settings; the whole was thus a wonderful performance, the like of which is rarely seen on the amateur stage.
'Jeewan Sandesh' was a fantasy and a colourful pageant, as it combined the dream-realization of Sabita with songs and dances usual on the day preceeding a marriage in a Hindu Family. The play was very difficult to act. Its theme, though stated more than once in clear terms, escaped comprehension. Lighting effects, though perfect and realistic, hardly succeeded in telling the audience where the dream started and where it ended. The second part of the play was at once enticing and bewitching. The staging of this play was more in the nature of an attempt at discovering the potential artistic capabilities of the girlstudents of the college. They deserve not a little credit for having given such a good show. The following constituted the cast of the play:-

> Mother.........Sanyukta Nanda
> Sabita ........Inderjit

Lakshmi ......Chitra Vohra
Pradip .........Karuna Suri
Sunita .........Usha
Pushpa .........Padma
Ramla .........Prabha
Veena .........Veena Kanwar
Sabita's..........Giani Mamtani, friends Raksha Kapur and others

## OLD STUDENTS' ASSOCIATION

The Old Students' Association came into existence on 30 th November, 1955. It will help our old students in maintaining contact with their Alma Mater. An Interim Constitution has been framed by the Principal, copies of which can be obtained by our Old Students from Shri V. N. Khanna, Lecturer in Political Science, who has been appointed Secretary and Treasurer till the members of the Association elect the office-bearers. We hope that our old boys will enrol themselves as members of the Association, and make it a success.

The Interim Constitution of the Old Students' Association is reproduced below :-

1. The aim of the Old Students' Association is to arrange reunions of Old Students on suitable occasions.
2. The Office holders of the Association will be as follows :-
(a) President-elected at the Annual meeting which usually will be held at a suitable time preferably on the occasion of the convocation of Delhi University.
(b) Vice-President - Principal (Ex-officio)
(c) Secretary and Treasurer-a permanent member of the staff of Deshbandhu College elected at the annual meeting.

In the event of the post of Secretary and Treasurer falling vacant during the course of the year, the post shall be filled by the Principal by nominating a permanent member of the staff who will hold office till the post is filled by election.

During the period that the Interim Constitution drawn up by the Principal is in force, the post of Secretary and Treasurer shall be filled by the Principal by nomination.
3. All members will be life members.
4. The subscription will be Rs. 10/- for life.
5. Membership of the Association will be open to all old students of the College and members of the teaching staff.

## SPORTS \& ATHLETICS

(a) Inter-class tournament: Sports in the College turned a gloriours page in its history this year by starting inter-class tournaments which were played on the league system ; i.e. each class playing matches against other classess. About 200 students, both boys and girls, took part in these matches. Games selected were Cricket, Volley Ball,' Kabaddi, Table-tennis, Badminton and Deck-tennis.

The combined team of B.A. classes, I, II, and III years was, the winner with 40 points and the Qualifying Science Class team was runner up with $37 \frac{1}{2}$ points. The office bearers of the winning team were as under:-

1. Officer in charge - Shri S.P. Kapoor
2. General Captain - Sri Chand
B.A. III year
3. Captain Cricket - Ripsudan Gopal \& Table-tennis
B.A. II Year
4. Captain Kabaddi - Kulwant Singh
B.A. III year
5. Captain Volley - Parmanand BharBall dwaj, B.A. III Yr.
6. Captain Bad- - Harish Kapoor minton
B.A. I Year

## (b) Table Tennis Tournament.

Table Tennis Tournament was introduced this year in response to the great demand of the students, who wield the rubber bat and flirt with the tiny ball. The response, as expected, was very good. Results of the tournament were as follows :-
Mens' Singles :
Winner - Shri V.N. Pasricha
Runner up - Ripsudan Gopal
Mens' Doubles :
Winners $-\underset{\text { Shri V.N. Pasricha \& }}{\text { Sri Chand }}$
Runners up-
Ram Nath \&
Rajeshwar

## Mixed Doubles:

Winners - Shri V.N. Pasricha \& Anita Batra
Runners up-Sri Chand and Minakshi

## Annual Sports



Principal Harish Chandra Skipping the Rope


Three-legged Race (Girls)

## Annual Sports



## Womens' Singles :

| Winner | Minakshi |
| :--- | :--- |
| Runner up | Sudesh |

(c) Badminton Tournament :

Badminton is the most popular of the games played by our students. The annual tournament was held this year as before. About 50 boys and girls took part in the various items. For want of proper arrangements for a covered illuminated court these matches had to be played during the recess and after the college hours often under unhelpful conditions. Kalkaji is exposed to very strong winds which play havoc with the shuttle-cock much to the chagrin of the players though to the amusement of the spectators. The enthusiasm of our students seems to us to deserve an enclosed space. The results of the tournaments are given below :-

## Mens' Singles :

Winner Om Prakash
Runner up Shri I. S. Kapoor.

## Mens' Doubles :

Winners Shri D. S. Chaudhry \& Chandan.
Runners up Sri Chand and Harish Kapoor.

## Mixed Doubles :

Winners Om Prakash and Parmod Chopra.
Runners up Chandan and Chitra Vohra.

## (d) The annual sports

The Annual Sports of the College were held on 27 th \& 28th of January, 1956. A large number of entries were received for the various events, jumps, throws, track and gymkhana. The performance of the participants in the track events and the jumps was rather disappointingly poor but the gymkhana events provided a lot of fun. The staff race had to be cancelled. One of the most spectacular events was the staff-skipping, the prize for which was carried away by Principal Harish Chandra. The names of prize-winners of the various events are printed elsewhere in this issue.

## EXTENSION LECTURE

Shri R. K. Sud read a paper on *Sarojini Naidu's Folk-songs. Principal Harish Chandra presided.

## COLLEGE LIBRARY

It is gratifying to note that over one thousand new books, on various subjects, have been added during the last five months. Emphasis has been laid in English on books of humour, detective fiction, biographies, plays and short-stories. We have hooks by Stephen Leacock, P. G. Wodehouse, Agatha Christie, Bernard Shaw, Galsworthy, Techkon, Ibsen, and Rattigan.

In History we built up the section on Ancient India and the 1857 -period. A number of rare books have been

[^3]purchased. A comprenhensive History of Civilization has been acquired. The Valmik-Ramayana (Hindi), Mahabharta (Hindi) and Tulsi Ramayana (English) have been added. Books on Indian Religion, Philosophy and art complete the list.

New titles of books of travel, mountaineering and adventure offer a fairly representative choice.

For our budding orators and debaters we have purchased the volumes containing the speeches of Churchill, Nehru, Pant, Dr. Rajendra Prasad and Treasury of World'sGreat speeches, Public Speaker's Treasury Chest, The Art of Speaking Made Easy, Pros \& Cons, Speeches and Toasts for all Occasions ,World's Best Jokes, 10,000 Jokes and Stories and Anthology of Anecdotes.

Notable additions to biographies are books on Churchill, Anthony Eden, Gladstone, Attlee, Melbourne, Cherril, Truman, Pearl Buck, Hitler, Turgenev Jinnah, The Agha Khan, Vinoba Bhave, Gandhi, Mavalankar, Vivekanand, Sri Aurobindo, B. C. Roy, Panikkar and Raja Ram Mohan Roy.

Two new sections have been started; one on Health, and the-second on philately (stamp collecting). For lovers of photography there is the 4 -volume Handbook of Photography.

For serious-minded readers the Book of Knowledge (8 vols.), Ideas, Indian Philosophy by Radha Krishnan and Jowett's translation of Plato's Dialogues will come very handy.

## OUR DISTINGUISHED VISITORS

Dr. Kailash Nath Katju, the Union Minister for Defence, addressed the students on 24th November, 1955, on the occasion of the Deshbandhu Day. He paid glorious tributes to the memory of Late L. Deshbandhu Gupta and enjoined upon the students to follow in Deshbandhu ji's footsteps and serve the country and the people. Maulana Hafiz-ul-Rehman M. P. and Mir Mushtaq Ahmed also spoke. They, too, threw light on the qualities of the head and heart of Deshbandhu Ji and advised the students to keep the torch burning that was lit so admirably by him. They hoped that as long as the college sent forth students of the calibre of Deshbandhu ji his name would live.

Dr. C. E. Raven, Ex-Vice-Chancellor of Cambridge University, paid a visit to the College on 3rd December, 1955. He addressed the Staff and the students on 'Life at Cambridge". His discourse was illuminating and interesting. The staff gave a lunch in his honour.

## OUR DISTINGUISHED STUDENTS

Sartaj Singh, Pre-Medical II Year, and Kul Bhushan, Pre-Medical I Year, have been selected for the Joint Services Wing. Our heartiest congratulations.

Miss Raj Popli, Pre-Medical (1955), stood second in the University and brought distinction to herself and the College. We are proud of her achievement. We congratulate her and wish her good luck.

## A WORD OF GRATIT'UDE

We shall be failing in our duty if we do not record our sense of appreciation of the ready co-operation given to us by our contributors, the President and the Secretary of the College Union, the Presidents and Secretaries of various Associations and Unions in the College and our deep gratitude to the Principal and Members of the Staff for their guidance and advice and thoughtful contributions to the pages of the 'Desh'. We feel so happy ; indeed, we lack appropriate words to say how deeply indebted we are to

Mrs. Raj Kumari Mathur, Shri S. M. Jhangiani and Shri K. C. Kanda for adding glory to the 'Desh' by ably editing the Hindi, the Sindhi and the Urdu Supplements respectively. But for the team-spirit with which all of them worked for the 'Desh' it would not have been possible to bring out two issues of their size and quality within such a short period of time. We lay down our pen, in the full hope that our successors will continue to serve the 'Desh' to the best of their abilities and capacities, for in the glory of the 'Desh' will lie their own glory.

## STOP PRESS

## SINDHI SOCIETY

Dr. G. F. Lakhani, Deputy Secretary, Ministry of Education, Government of India, was the Chief Guest in the annual meeting of the Society. The meeting was graced by Shri Naryan 'Shyam', the renowned Sindhi poet and Principal Harish Chandra.

THE STAFF
Shri I. P. Mittal, lecturer in Chemistry, resigned his post on 14th March, to take up appointment in The Burmah Shell research office. We are sorry to lose him. We wish him success in his new venture.

# LIST OF PRIZE WINNERS (1955-56) 

(a) Academic

| Class | Name |  | Subject \& Position | Marks obtained |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B.A. III Year. | Santosh Kumari | 1. | First in English | 348/660 |
| ,, | Santosh Kumari | 1. | First in Hindi | 236/405 |
| ," | Sudesh Kumari | 17. | First in Pol. Sc. | 300/600 |
| ", | Santosh Kumari | 1. | First in Maths. | 410/600 |
| , | Santosh Kumari | 1. | First in Aggregate | 1267/2200 |
| B.A. II Year. | Suman Luthra | 3. | First in English | 313/600 |
| , | Suman Luthra | 3. | First in Hindi | 238/400 |
| , | Suman Luthra | 3. | First in Pol. Sc. | 319/600 |
| B.A. I Year | Phool Kumar | 16. | First in English | 154/300 |
| , | Sushila Bhutani | 6. | First in Sindhi | 126/200 |
| , | Phool Kumar | 16. | First in Maths. | 165/300 |
| Pre-Medical | Padma | 1. | First in English | 98/150 |
| , | Padma | 1. | First in Physics | 118/150 |
| " | Naresh Chader Madan | 2. | First in Chemistry | 112/150 |
| , | Padma | 1. | First in Aggregate | 394/600 |
| Pre-Medical | Sudarshan Kumar | 3. | First in English | 198/300 |
| , | Dev Raj Chitkara | 2. | First in Biology | 168/300 |
| " | Dev Raj Chitkara | 2. | First in Physics | 213/300 |
| ,, | K. J. Indra | 15. | First in Chemistry | 199/300 |
| " | Dev Raj Chitkara | 12. | First in Aggregate | 757/1200 |
| Qualifying <br> (Science |  |  |  |  |
| \& Arts) | Ram Parkash Bajaj | 16. | First in English | 122/200 |
| , | Vijay Kumar Mittal | 22. | Second in English | 120/200 |
| " | Krishan Kumar | 26. | First in Hindi | 59/100 |
| , | Veena Puri | 201. | Second in Hindi | 58/100 |
| " | Ratna | 248. | First in Sindhi | 60/100 |
| " | Veena Puri | 201. | First in Civics | 53/100 |
| " | Veena Puri | 201. | First in Economics | 59/100 |
| DESH |  |  |  | 52 |

Qualifying (Science
\& Arts)

Gargi Kumari
Ved Parkash
Ved Parkash
Ramesh Kumar Katyal
Subhash Chander Sekhri Ramesh Kumar Katyal Rajindra Singh Sethi17
Auttar Singh Karir32.
Vijay Kumar Mittal

22. First in Ädd. Maths.
23. First in Economics $56 / 100$
24. , $\quad 56 / 100$
25. First in Maths. $94 / 100$
26. Second in Maths. $90 / 100$
27. First in Chemistry $71 / 100$

Subhash Chander Sekhri 10. First in Aggregate $366 / 60$

## (b) Union Prizes

Recitation in English
Dilsher Nagi
B. A. I Year
R. No. 14
First
Promilla Gulati
B. A. II Year
R. No. 18 Second

## Extempore Speeches in Hindi

| Vijay Narayan Bhardwaj | B. A. III Year | R. No. 17 | First |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Promilla Gulati | B. A. II Year | R. No. 18 | Second |

## Debate in English

| Promilla Gulati | B. A. II Year | R. No. 18 | First |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Faqir Chand Bhatia | B. A. II Year | R. No. 14 | Second |

(c) The 4th Annual Athletic Meet

## MEN

1. 100 Meters Race
2. Pole Vault
3. Hop, Step \& Jump
4. Putting the shot
5. Javelin Throw

Kulwant Singh Narindar Pal Singh Chawla
Rugh Nath Singh
Om Parkash
Sher Singh
Kulwant Singh
Narinder Pal Singh Chawla Kulwant Singh
Vimal Kumar
Narinder Pal Singh Chawla

| 6. | Sack Race | Gurdeep Singh Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7. | Broad Jump | Rugh Nath Singh Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 8. | 1500 Metres Race | Rugh Nath Singh Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 9. | 110 Metres Hurdles | Rugh Nath Singh R. S. Khanna | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 10. | High Jump | Rugh Nath Singh Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 11. | 200 Metres Race | Rugh Nath Singh Narinder Pal Singh Chawla | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 12. | Hammer Throw | Narinder Pal Singh Chawla Kulwant Singh | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 13. | 400 Metres Race | Rugh Nath Singh Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 14. | Discus Throw | Narinder Pal Singh Chawla Vimal Kumar | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 15. | 100 Metres (Open) | Achu Nair <br> Rugh Nath Singh | (I) <br> (II) |
| 16. | Musical Cycle Race | Ripshudan Gopal Sudarshan Malik | (I) <br> (II) |
|  |  | WOMEN |  |
| 1. | 50 Metres Race | Vimal Malhotra Veena Kanwar Silwanti Aswani | (I) <br> (II) <br> (II) |
| 2. | Broad Jump | Urmil Baveja Chitra Vohra | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 3. | Three-legged Race | Om Vati and Partner Silwanti and Partner | $\begin{aligned} & (\mathrm{I}) \\ & (\mathrm{II}) \end{aligned}$ |
| 4. | Musical Chair Race | Chitra Vohra Om Vati | $\begin{aligned} & \text { (I) } \\ & \text { (II) } \end{aligned}$ |
| DESH |  |  | 54 |

5. 100 Metres Race Veena Kanwar ..... (I)
Silwanti Aswani ..... (II)
6. Putting the shotParmod Chopra(I)Parshotma Kapoor(II)7. Slow CyclingJagjit KaurKaruna Suri(I)
7. Chati Race
8. High Jump
9. Obstacle Race
Satyavati
Om Vati
Veena Kanwar
Om Vati
Om Vati
Sharmishta Gupta
STAFF
10. Skipping
Principal Harish Chandra Shri D. S. Chaudhry

## SERVANTS

## 1. $\mathbf{1 0 0}$ Metres Race

Hoshiar Singh
Tara Chand
Rugh Nath Singh was declared to be the Best Athlete of the year from amongst the Men and Miss Veena Kanwar from amongst the girls.
(d) The Annual Badminton Tournament

## Men's Singles

| Om Parkash | Winner |
| :--- | :--- |
| Shri I. S. Kapoor | Runner up |

## Men's Doubles

Shri D. S. Chaudhry and Chandan Winners<br>Sri Chand and Harish Kapoor Runners up

# Om Parkash \& Parmodh Chopra Winners <br> Chandan \& Chitra Vohra Runners up 

(e) Table Tennis Tournament

Men's Singles Final
Shri V. N. Pasricha beat R. Sodhan
(21-14,21-18,21-12)
Men's Doubles Final
V. N. Pasricha \& beat Ram Nath \& Sri Chand

Rajeshwar
(20-22,21-16,21-15,21-16)
Mixed Doubles Final
V. N. Pasricha \& beat Sri Chand \& Anita Meena

Women's Singles Final
Meena beat Sudesh
(21-17,21-14,21-18)

# DESHBANDHU COLLEGE, KALKAJI <br> NEW DELHI 

## ANNUAL REPORT

1955-56

## The College

The College entered upon the fourth year of its existence in July, 1955. The enrolment this year reached a maximum of 334 as against 260 last year. The number of women students has increased from 68 to 86 . The total number to-day is 300 .

The constitution of the Board of Administration has been amended to accord with statute No. 30 (i) of the Delhi University Act. The Board now consists of 15 members. The new non-official members of the Board are Shri Mehr Chand Mahajan, S. B. Teja Singh, R. B. Man Mohan and R. B. Nathu Ram nominated by the Government of India, Dr. D. S. Kothari and Dr. Ram Behari appointed by the Delhi University, Dr. P. C. Chakravarty and Mr. I. P. Mittal elected by the eaching Sta $f$ of the College.

The College building is getting quite insufficient for its increasing numbers and needs. This was noticed by the University Inspection Committee at its recent visit to the College. We want more rooms for
tutorial work, for the Physics and Chemistry Laboratories, and a common room for students. The Hall is too small for our requirements. There are no servants' quarters and no store rooms. The major portion of the compound wall is still incomplete. The amount of trespassing on the College premises has, therefore, become a chronic problem. This problem threatened to assume a rather serious appearance the other day when some unauthorised persons and children attempted to force their way into the College Hall at the time of the Dramatic Club shows.

The question of the possibility of shifting the College from its present site to a more central and suitable locality has been under the consideration of the Ministry of Rehabilitation for sometime, but it appears that no decision has yet been made. The development of the College in the academic field and the necessary additions and alterations in the present building to meet its growing requirements, are tied up with this decision.

## The Staff

Dr. C. L. Madan, Lecturer in Botany, returned from Germany with a doctorate from Gottingen University. Shri L. R. Batra, who was officiating for him resigned his post in January and left for U.S.A. for higher studies.

Dr. Chakravarty, Vice-Principal and Lecturer in History, has been on partial deputation for some months with the Ministry of Education in connection with the compilation of the History of Freedom Movement. Shri Daljit Arora has been working as part-time Lecturer in history.in this arrangement.

A new post of Cashier was added to the Office Staff in March, 1955, to which Shri B. L. Bhutani was appointed. The work of expenditure and collection was separated. We have had pratically no complaints this year of delayed payments.

The Head Clerk, Shri J. N. Saxena, was on medical leave for three months. The Accountant, Shri C. S. L. Jain, officiated in his place.

The Assistant Librarian, Shri R. C. Mathur, resigned his post in January. It has not been possible to appoint his successor so far.

Shri Prem Parkash Tyagi, the I.ibrary Clerk, finished his training at the Delhi University successfully.

## Examinations

Shri H. S. Roy took the place of Shri D. S. Bhalla as Registrar of

Examinations and Shri S. P. Kapoor was appointed as Deputy Registrar and they both have performed their onerous duties conscientiously.

The College sent up 123 students for the Qualifying and 25 for the Pre-Medical Examination and secured a pass percentage of 57 and 64 to 47 and 65 of the University respectively. Raj Popli stood second in the University in the Pre-medical Examination. Our result in the B. A. Examination was again rather dis-appointing- $36 \%$ to $48 \%$ of the University. It may be pointed out that the majority of the students joining this College seem to make it a point to get a third in their matriculation or the higher secondary examinations.

## Fee Concessions \& Stipends

The Board of Administration grants $20 \%$ fee concessions to deserving students who are not financially well off. A number of stipends are also made available to them from the Students' Welfare Fund which is subscribed to by the whole body of students and, on a voluntary basis, by members of the teaching Staff. The Ministry of Rehabilitation gave a donation of three thousand rupees to this fund during the year under report.

Fee concessions and stipends are sanctioned by the Principal on the recommendation of the Fee Concession Committee which interviews every applicant and goes carefully into
each case. 109 students were awarded these concessions at the beginning of the year but as many as 22 lost them later for doing badly in the December Examination, although the standard of achievement laid down for the retention of these concessions was even lower than a mere pass.

I shouid like to take this opportunity of warning students that this standard is likely to be raised when the college reassembles after the Summer Vacation and the least they will be expected to do is to pass in every subject. They must clearly understand that poverty cannot be regarded as the sole criterion for the award of these concessions.

## The Library

Mr. Sud, Chairman of the Library Commitee, reports that the number of books has incr ased from 4275 to 5575 and the number of journals from 50 to 64 . A sum of Rs, 11,509. was sp nt on purchase of books as ayainst Rs, 11,300/last year and $R s .1,300 /-$ on newspapers and journals which is Rs. $500 /-$ more than last year. The Library subscribes to 6 Dailies, 13 Weeklies, 4 Fortnightlies, 35 Monthlies, 3 Quarter-- lies and 3 Ammuals. Of these 45 are in English, 14 in Hindi, 3 in Urdu and 2 in Sindhi.

The Verandah at the back of the Library has been converted into a reading room and wall racks have been provided to display journals and magazines.

The Library is rapidly outgrowing its accommodation and it will soon become necessary to add another room to it.

The average issue of books this year has risen from 35 to 40 per day.

The Chairman of the Library Committee feels that work in the Library is far too heavy for the present staff and an additional qualified hand is necessary.

The present Library Grant of Rs. 7,500 - is inadequate when the cost of an average book is seven or eight rupees.

## The College Magazine: 'Desh'

We have been able to publish two issues this year instead of the usual one. The Sindhi and Urdu sections have been added. It may be possible to add the Punjabi section next year. The heavy duties of the Managing Editor of the "Desh' were entrusted this year to Mr. R. K. Sud and credit is due to him for the standard achieved by 'Desh'.

## The College Union

The constitution of the College Union was amended so as to create the offices of Vice-President and Assistant Secretary. Parmanand Bhardwaj and Yudhishter Dev were elected President and Secretary respectively. Yudhishter Dev disappeared from the College
in January last and Santosh Kapoor has been officiating in his place.

The Union held a number of meetings, organized a picnic of the whole college at Okhla and the 3rd Annual Inter-college Debate which was judged by Prof. Mujeeb, Vice-Chancellor, Jam-mia-Millia, Principal D.N. Bhalla of the Punjab University Camp College and Mrs. Krishnaswamy of the Ministry of Education, and won by the Delhi College, Delhi, for the second year in succession. All this meant hard work for Parmanand Bhardwaj and Santosh Kapoor assisted by members of the Union Committee.

A number of our students, namely Parma Nand, Agya Pal, Promilla Gulati. Faqir Chand Bhatia, Kul Bhushan Raghunath Singh and Prem Lata participated in Inter-College debates in other Colleges.

Shri D. S. Bhalla acted as adviser to the College Union in place of Mr . Sud and has done useful work.

One sometimes gets the impression that a section of the student community all over the country, happily only a small section, perhaps, do not clearly realize the legitimate scope of a college Union and, in their enthusiasm, they are sometimes inclined to overstep the limits of this scope. Emphatic advice becomes necessary on such occasions. It is time that they realized much to their own benefit, the benefit of their fellow students, and of the institutions to which they belong, that a College Union like other similar and sectional college associations and societies, but in a much fuller measure, is primarily
a training ground for shedding stage fright and self-consciousness, learning the art of public speaking, developing personality and character, organizing social functions and imbibing a high sense of discipline and responsibility. If a College Union is found wanting in helping its members to attain these objects, it has failed in its most important function.

## Extension Lectures

Prof. C. N. Raven, a former ViceCbancellor of Cambridge University, addressed the College on 'Life at Cambridge', Dr. K. N. Katju, Defence Minister, Maulana Hafeez-ul-Rehman M. P. and Mir Mushtaq Ahmed, a Member of Delhi State Assembly, spoke to the students on the Life and Work of Shri Deshbandhu Gupta, Mr. R. K. Sud on 'Folk Songs of Mrs. Sarojini Naidu' and Shri V.N. Khanna on'Expansion of Communism in Eastern Europe'. I addressed the College on two or three occasions on general subjects.

## The Dramatic Club

With the coming of electricity the main handicap of the Dramatic Club has been removed. The Club staged, under somewhat better conditions and with fairly satisfactory lighting effects, three One-act Plays: 'Jonk' by Upendra Nath Ashk, 'Jeewan Sandesh' by R. K. Sud and 'Sazish', a social comedy in typical racy and crisp dialogue by Imtiaz Ali Taj. The first
two were produced by Mr. Sud and the third by me.

On the whole, the effort of the Dramatic Club seems to have been well received. There is ample histrionic talent in the college, but it has to be tapped and encouraged.

The Club is badly in need of some necessary permanent properties. While I do not bllieve in spending too much money on amateur shows, particularly in an educational institution, it is not possible to do without some essential theatrical equipment which is rather expensive. If the standard of our plays goes up and the box office returns are satisfactory, the Dramatic Club can look forward to a successful and enjoyable future.

Mr. R. K. Sud, with the willing assistance of Mr. P.M. Kaul, has been, practically, solely responsible for staging plays for the last three years and our thanks dire due to him for his indefatigab'e labours in promoting this cultural activity. It is oxpected that the Dramatic Club will take a more regular and permanent shape next year when, let me hope, a large number of students and some members of the Staff will avail themselves of opportunities provided by the club for training in a great many different types of work which go into the production of a play.

## The Political Science Association

The Political Science Association was established this year under the guidance of Shri Vishwa Nath Khanna, Lecturer in Political Science. .Its aim
is to train students in the art of public speaking and to keep them in touch with world politics, beyond the scope of their books, by organizing debates and symposia and inviting distinguished visitors to address the Association. Of all the Associations in the College this Association, thanks to the keenness of its President, Sudesh Kumari and its Secretary, Chander Prakash and the enthusiasm of its members, has been most active.

It held a number of meetings and awarded several prizes to deserving speakers. The highlight of its activities was a mock session of the U. N. Assembly which, for its maiden effort, was a creditable performance.

## The Hindi Parishad

The Hindi Parishad has a large membership and was, as usual, quite active. Competitions were held in Essay and Story Writing in which a large number of students took part. Prizes were won by Suman Luthra, Subhash Dhameja, Promilla Gulati, Krishan Kapoor, Kamlesh Malhotra and Vijay Narain.

The Hindi Prize Debate was won by Veena Puri and Faqir Chand and the contest in original poems by Dinesh.

## The Sindhi Literary Society

The Sindhi Literary Society with Santo Sabhani as President and J.P. Varandani as Secretary, held a number of literary meetings, social gatherings and a variety entertainment
show which included music, dance and drama.

## The Old Students' Association

In response to a wish expressed by some old students, the Old Students' Association was founded in November. It is hoped that its membership which, at present, is very small, will grow with the years and the Old Students' Association will play its legitimate part in the life of the College.

## Social Service

The Staff and students paid a voluntary donation of Rs. $905 /-$ to the Flood Relief Fund in addition to considerable quantities of wheat, gram, pulses, rice, ghee and old clothes.

## Hobbies

The Hobbies Exhibition has been organized this year again, under the leadership of Shri P. M. Kaul and a new section of Stamp Collections has been added to it with the cooperation of Shri V. N. Pasricha, the President of the Stamp Collecting Club. A number of students have sent in their exhibits in Photography, Painting, Drawing, Hand and Machine Embroidery and other miscellaneous creative work. These are now on view in rooms No. 23 and 24.

## Games \& Sports

Our difficulties about playing fields are still unsolved, but we were able, this year, to lay out a fairly satisfactory athletic track and maintain a larger cricket field.

We entered the University Tournament in Cricket, Athletics and Kabaddi.

Narinder Pal Singh Chawla, PreMedical II Year, who broke the University Record in Shot Put last year, bettered it this year by another $7^{\prime \prime}-\mathrm{a}$ highly creditable achievement. A point each was won by Kulwant Singh and Vimal Kumar in Hammer and Javelin Throw respectively.

The Intr-class Tournament, on the League System, was started in a number of games. It lasted over a month and I am glad to say that as many as 200 students took part in it. The B. A. Class won the tournament. The Badminton Tournament which attracts a large number of entries was won by :-

| Om Parkash | Men's Singles |
| :--- | :--- |
|  <br> Chandan | Men's Doubles |
|  <br> Parmodh | Mixed Doubles |

The Department of Games \& Sports is looked after by Mr. D. S, Chaudhry, our energetic Director of Physical Education.

## Physico-Medical Examination

Every student was given a Physico-Medical Examination jointly by the College Doctor and the Director of Physical Education. This examination was followed up by informing the guardians of students found to be suffering from physical defects and, in some cases, steps have been taken by the guardians to place their wards under proper treatment.

If the number of women students continues to be considerable next year it may be necessary to have a parttime lady doctor to give a similar physico-medical examination to the women students.

## Discipline

While there has been no serious breach of discipline, I regret that one student of the B.A. III Year-I need not name him-because of his personal dislike of the ways of a class-fellow, struck him, without any provocation, on their way back from the Annual Picnic at Okhla and one or two others joined in the fray. Such conduct is highly reprehensible and a serious view would have been taken of it but for the timely repentance and expression of sincere regret on the part of the offenders who promised never to be found guilty of similar conduct in future. I am glad to say they have kept their word.

We, as a people, have to go a long way to learn to conduct ourselves with
discipline in our individual, social, political, and national life. No progress is possible in any direction without discipline. The student community, compared with almost all other sections of society, is most fortunately placed in imbibing and cultivating this great quality, if students would only make use of their opportunities and place themselves unreservedly but intelligently under the guidance of their teachers and parents who are their best friends. I do not blame them for the over-confidence and importunity shown by some of them on certain occasions. It is the privilege of youth to be over-confident and importunate, but wisdom lies in permitting this over-confidence and importunity always to be tested in the crucible of knowledge and experience which come only with age.

I have pleasure in recording my thanks to members of the Staff for their ungrudging cooperation on all occasions. I wish also to thank Shri J. N. Saxena, the Head Clerk, and his Staff, Shri N. C. Vasishtha, the Librarian and Shri Om Parkash Hasija, the Stenographer, for their hard work.

I am indebted to Shri R. L. Kakar, the College Bursar, for the efficient discharge of his essential but not particularly pleasant duties.

Last but not least I must express my deep gratitude to members of the

Board of Administration for their ad- house or office, and whose guidance vice and particularly to our Chairman, always proved to be most valuable. Professor Humayun Kabir who, in spite of his many pre-occupations, was good enough to be readily available whenever I wanted to see him, whether at his

Harish Chandra
Principal

## देश

## हिन्दो-विभाग

| अ्रध्यत्त | $\ldots$ भ्रीमती राज कुमारी माथुर |
| :--- | :--- |
| छात्र सम्पादक | $\ldots$ कुमारी सुदेश |
|  | विपय-सूची |



## सम्पाद़कीय

नव वप च्रागमन के स冈थ-साथ ‘द्देश’ में नव चेतना, नव उत्साह, नव ग्राशाएँ व नव जाग़ति की भावनाएँ प्रतिबिम्बित हो रही हैं। चतुर्थ पत्रिका के द्वितीय ت्रंक में छात्रों की सुन्द्रर रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं। 'हिन्द़ी-परिषद्’’ द्वारा श्राग्रोजित कहानीप्रातयें।गिता व निबन्व-प्रतियोगिता में प्रथम पुरक्कार प्राप्त करने वाली रचनान्र्रों को भी इस च्र्रंक में स्थान प्राप्त हुग्रा है। कई सुन्द्र छोटी-छोटी कविताएँ छात्र-जगत् की नवीन भावनात्र्रों की दिग्द्रशन-मात्र हैं। छोटे-बोटे प्रह्सन, हास्य-लेख व कहानियों ने इस पत्रिका की शोभा को दूना कर दिया है। च्रध्यापक-वर्ग ने भी सुछ्ठु विचारों से परिपूर्ए ग्रपनी रचनाएँ दे कर पत्रिका को प्रौढ़ता प्रद़ान की है।

च्राज के च्नन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी नवीन विचारों व नवीन ग्राशान्त्रों के दर्शन हो रहे हैं। विश्व-शान्ति का स्वप्न, रवप्न न रहकर प्रत्यत्त रूप धारएा कर रहा है च्रौर भारत ने च्राज केवल ऐशिया का ही नहीं वरन् सम्पूर्या संसार को शांति-पथ पर नेतृंव करने में सफलता प्राप्त की है। च्रन्तरीय क्षेत्र में भी 'राज्य-पुर्नगठन योजना' के च्रनुसार देश की ग्राकति में कांतिकारी परिवर्तन निकट भविष्य में श्रवश्यम्भावी प्रतीत हो रहा है। ग्रार्थिक व सामाजिक उन्नति की भी प्रथम मंज़िल पार करके सारा भारत द्वितीय योजना में पर्दापया करने को उब्सुक बैठा है। भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में भ्रायोजित
‘अ्यन्तरीष्ट्रीय उद्योग प्रदूर्शनी’ हमारे उテथान का प्रत्यन्त्त प्रमाएा है।

हिन्द्री को राष्ट्रभाषा के पद् पर श्रारूढ़ कर उसे समृद्विशार्ली बनाने में भी स्थान-सथान पर हिन्द़ी-सेवकों की योजनाएँ बन रही हैं। गत वर्ष नवम्ज्रर में '‘्र्रखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्मेलन’ व ददेसम्बर में वर्धा में हुए ‘हिन्दी़-साहिंत्य सम्मेलन’ के द्वारा हिन्द्री-प्रं मियों का सही मार्ग पर चलने का प्रार्दु भाव तो हुत्रा जो कि बहुत ही महत्व्वपूर्गा है—लेकिन इन सभां्र्यों के परिएाम व सद़स्यों के परसपर विरोध ने हिन्दी को पर्याप्त हार्नि भी पहुँचाई है। फिर भी इस निराशा व वैमनस्य के वातावरा में हिन्द्री ने जो साधना व तपस्या की है वह सतत गतिशील व मंगलफलद़ायिनी है।

वास्तव में राष्ट्रभाषा को समृद्ध बनाने की समस्या को सुलम्माने के लिए उसकी बहुमुखी उन्नर्नत की ज्रावश्यकता है। साहित्यिक उन्नति का प्रयत्न तो वैयक्तिक रूप में प्रत्येक राष्ट्रभाषा-प्रेमी कर रहा है, लेकिन साहिंत्यवृद्धि के साथ-साथ भाषा की शाब्द्दुक उन्नति भी ज्रावश्यक है—जिसकी त्रोर दुर्भाग्य से ग्रभी कोई विशेष प्रयत्न नहीं हों रहा है। च्रत: हिन्द्री के सब लेखकों व साहित्यसेवियों से यह़ ग्राशा की जाती है कि वे साहित्य-वृद्धि के साथ साथ शब्दु-साधना में मी देत्तचित्त हो घपना सहयोग पदान करें। तभी कल्याएा सम्भव है ग्रन्यथा नहीं।

- कुमारी सुदेश


## नाटक का स्वरूप

नाटक वह साहित्यिक रचना है जिसमें जीवन की श्रभिनयात्मक ठ्याख्या रहती है । संककृत नाटय-शास्त्र के अ्रुनुसार नाटऋ के तीन तंव होंते हैं-वस्तु, नायक ग्यौर रस।

पाश्चाल्य हृृिकोएा के अ्रनुसार नाटक के छः वस्व माने गये हैं-(?) वस्तु, (₹) पात्र श्यैर चरित्र चित्रा, (३) कथोपकथन, (४) संकलन च्रय, (४) देश-काल, (६) उद्दे श्य।

इससे चह स्पश्न है कि संरकतनसाहिल्यशास्त्र ग्रौर पाश्चाल्य साहित्य-शास्स्र, दोनों में नाटक की कथावर्तु को समान महत्व दिया गया है। संस्कृत में नायक को महृ्व देते हुए उसके प्रनेके गुएों की चर्चा की गई है, किन्नु पाश्चात्य सिद्धान्तों के श्रनुसार सन पान्रों पर बराबर ध्यान रखने का निर्दे श है, किन्नु संकृृत-नाटकों के नायक के गुगों को प्रतीक के रूप में गहला कर हम उनका ग्रन्य पान्रों के चरित्र-चित्रया में उपयोग कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रों में नाटक में रस के समावेश को श्रावश्यकीय स्थान दि़या गया है, किन्नु पाश्चात्य विद्वानों ने उसको प्रहला नहीं किया है। प्ररस्तु ने प्रारन्भ में रस को नाटक का तंव्व माना था, किन्तु बाद़ में पाश्चाल्य साहित्य-शास्त्र में इसकी गएाना नहीं की गई । वहाँ रस के तल्व को उदे श्य के ग्रन्तगंत समाविश्र मान लिया गया है। कथोपकथन नाटक का मूल तथ्च है। संसकृत साहित्य-शास्त्र में उसका प्रथक् से उल्त्तरख नहीं हुग्रा है। संर्कत में देश-काल को वातावरएा के अ्रर्थ में लंकर वस्तु में मिला दिया गया है, किन्नु पाश्चाल्य विद्वानों ने ऐतिहासिक नाटकों में उसके महत्व को देखखते हुए

उसको ₹उतन्त्र स्थापना की। संकलन त्रय के fंसद्धान्त के अ्रनुसार नाटक में वस्तु, काल अ्र्रैर स्थान की एकता होनो चाहिए। इस तव्व की स्थापना भी पश्चिच में ही हुई तथा भारतीय नाट्य-शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। किर भी वेढाँ इसका समावेश क्रुछ श्रंशों तक कथावस्तु के तत्व में हो गया है।

इस प्रकार हमें विर्दित होता है कि पाश्चांट्य अौर भारतीग नाए्य-विवेचन में केनल विधि का ही ग्र्नन्तर है ग्रैर उनके तत्व एक दूसरे में समाविप्र हैं।

नाटक के प्रमुख तत्व
१. कभावस्त्र

नाटक की कथावस्तु सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अ्रथवा पौराराएक, किसी भी प्रकार की हो सकती है, किन्नु उसमें च्रन्तहीन्द्य का चंच्रया अ्रावश्यक है। नाटक की कभावस्तु संन्त्रित्त होनी चाहिए। उसमें कोई निश्चित उद्दे श्य होना चाहिए श्र्रौर उसमें गति तथा संतुलन का श्रनिवार्य समावेश दोना चाहिये।

कथानक के विकास की निम्नलिखित पाँच स्थितियाँ होंती हैं-
(?) अ्रारग्म-इसके च्रन्न्तगत नायक के हुद्यय में फल-प्राप्ति की इच्छा का वर्सान होता है।
(₹) प्रगतन-इसमें फल-प्रातित के लिए नायक के प्रयन्नों का वर्गान रहता है।
(३) भाप्याशा— इसमें नायक को फलप्रापित की श्राशा होंने लगती है।
(8) नियताध्त-इसमें नायक को फलप्रापित का निश्चय हो जाता है।
(x) फलागम-इस स्थिति में नायक

को फल की प्राप्ति हो जाती है।

पाश्चत्य विद्वानों ने इन स्थितियों के श्रनुसार नाटक के पाँच च्रंक रखने पर बल दिया है श्रौर प्रत्येक श्रंक में कम के श्रनुसार एक स्थिथति के चित्रला को अ्रावश्यक माना है। उनके ग्रनुसार प्रथम ग्रंक में ग्रारम्भ, मधग्ग के तीन च्र्रंकों में पूर्ण कथावस्तु श्रोर श्र्रन्तिम श्रंक में फलागम का समावेश होना चाहिए।

कथावस्तु दो प्रकार की होती है-
(?) अ्राधिकारिक कथावस्तु-इसमें मूल कथा का वर्शान रहता है त्रौर इसका सम्बन्ध नायक तथा उदे श्य से होता है।
(२) प्रासंगिक कथावस्तु—इस प्रकार की संत्त्विप्त घटनाएँ जो ग्राधिकारिक कथानक की सौन्द्र्ग-वृद्दि में सहायक हों, प्रासंगिक कथावस्तु के श्रन्त्तगत ग्राती हैं। इसके दें भेढ़ हैं-
(?) पताका-यह निरन्तर चलने वाली प्रासंगिक कथा होती है ।
(२) पकरी—शीव समाप्त होने वाली प्रासंगिक घटनाएँ इसके च्यन्न्गत ग्राती हैं।

इसी प्रकार कथावस्तु के सुखान्त च्रौर दुखान्त के रूप में दों श्रन्य भेद्र भी किये जा सकते हैं।
२. पात्र और्नर चरित्र-चित्र्या-

संसकृत के सारिद्यित्य-शारस्त्र्रयiं ने नाटक में नायक को मुरुग्र महत्व दिया है, किन्तु पाश्चाट्य विद्वानंं ने उसके भ्रतिरिक्त अ्रन्य पात्रों के चरित्र को भी उत्दे श्य के च्रनुसार ₹पष्ट करने पर बल दिया है। संस्कृत नाटूयशास्त्र के च्रनुसार नायक को श्रेषठ गुएासम्पन्न ॠ्र्र्थात् विनीत, मधुर, च्यागी च्रौर उद़ात्त वृत्तियों से युक्त होना चाहिये। उसमें च्रनुक्रूज नागक के शठ, दृत्तिए,

ंृृप्र च्रादि प्रनेक भेद़ भी किगे गये हैं। इसी प्रकार उसमें नायिका को भी स्वकीया, परकीया, मुग्धा तथा प्रौढ़ा ग्रारद़ के भेद़ों में विभाजित किया गया है। वहॉं केनल नायक की पत्नी को ही नायिका माना गया है, किन्तु पाश्चाल्य विद्वान् प्रधान कार्य करने वाली स्र्री को नायिका की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार विदे़ेशी विद्वानों ने नायक श्रौर नायिका के भेदों के विवाद में न पड़कर उनके मूल भाव पर ध्यान दिया है।

चरित्र-चित्रशा करते समय नाटककार को उसमें च्रपने व्यक्तिष्व का समावेश करने की सुविधा नर्हीं होती। चरित्र-चित्रया संत्कित्त, स्वाभाविक श्रौर उद्दे श्य से सम्बन्धित होना चाहिए।

## ३. कभोपकथन-

कथोपकथन द्वारा नाटककार हमारे सामने जीवन की ठ्याख्या उपस्थित करता है। नाटक के कथोपकथन स्वाभाविक ग्रौर चमत्कार-पूर्णा शब्द्र-विन्यास से युक्त होने चाहिएँ। नाटक के संवाद संच्चिप्त होने चाहिए। । उनमें विस्तार च्रौर विषयान्तर के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। उसका प्रत्येक संवादद परिस्थितियों औ्रौर पात्रों की किसी विशेपता को सूचित करने वाला होना चाहिए। संवाद द्वारा एक श्रोर तो रंगमंच पर होंने वाले कार्य की सूचना दी जाती है च्र्रोर दूसरी श्रोर पूर्व घटित घटनान्र्रों च्रथवा नेपध्य में होने वाली घटनात्रों की सूचना दी जाती है। मनोवैज्ञानिक नाटकों में कथोपकथन का सर्वीधिक महत्व होता है। कथोपकथन द्वारा पात्रों के चरित्र पर निम्न्नलिखित दो प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है-
(?) दो पात्र पारस्परिक वार्ता द्वारा

श्रपने चरित्र को स्पष्ट करते हैं।
(२) दो या ग्रधिक पात्र पारस्परिक वार्ता द्वारा किसी अ्रन्य व्यक्ति के चरित्र का परिचग देते हैं।
8. संकलन त्रय一

इस तव्व के श्रनुसार नाटक में वस्तु, काल औ्रैर स्थल की एकता होनी चाहिए। इसका प्रतिपाद़न इब्सन नामक पर्चिमी विद्वान् ने किगा था। भारतीय नाटकों में इन तव्वों का पूर्या निर्वाद करने की श्रोर विशेष श्राग्रह नहीं मिलता, तथापि वस्तु की एकता वहाँ सर्वत्र मिलती है ।

वस्तु की एकता से हमारा तापर्य सम्पूर्या नाटक में मुख्य कथानक को सुष्ठु रूप में निर्वाहित करने से है। स्थल की एकता से हमारा तात्पर्य प्रत्येक ग्रंक में स्यल-सम्बन्वी एकता के निर्वाह से है। इसी प्रकार काल की एकता से हमारा तांपर्य सन्पूर्या नाटक ग्रथवा उसके श्रंकों में समय-सम्बन्धी एकता के निर्वाह से है। इसके श्रतिरिक्त इस एकता के श्रनुसार नाटक की घटनाभ्र्भां कों एक हो समर्य में ग्रभिनय-योग्य हानना चाहिये चाहे उसमें कितना ही समय क्यों न लगे, किन्तु अ्राज यह बात अं्यवहार्य हो गई है। स्थल की एकता के अ्रनुसार एक स्थान पर एक ही हृश्य की योजना होनी चाहिये, किन्तु हृ्य-बैचिच्य की योजना के लिए ग्राज एक स्थान पर कई हश्यों का विधान किया जाता है ।

## थ. देश-काल—

नाटक में देश-काल का निर्वाह दो प्रकार से किया जाता है-
(?) तरकालीन देश-काल-नाटक की घटना के स्थान श्रोर समय के ग्रनुसार जब नाटककार उसी समय के नामों का प्रयोग

करता है, वैसे ही घटनान्र्ंों को उपद्थित करता है श्र्रेर रंगमंच की सज्जा को उसी के अ्रनुरूप रखता है तब तक्कालीन देश-काल का निर्वाह होता है ।
(२) समझालीन देश-काल—इसके च्यनुन सार नाटककार अ्रपने युग की परित्थितियों से प्रभावित हांकर अ्यनायास ही नाटक में उनका समावेश कर चैठता है। इसका प्रभाव नाटक के उदे श्र्य पर श्र्भिवार्य रूप से पड़ता है।

## ६. उद्देशय

नाटक का उदेश्र मानव-जीवन की सर्वंगीन ठ्याख्या करना होता है। नाटक की रचना का एक उदे र्य मानव की थकित चेतना को विश्राम देकर उसे अ्रानन्द प्रदान करना भी होता है। इन उदे श्यों को प्रशट करने की सामान्यत: दो प्रसालियाँ होती हैं-
(?) प्रथम प्रयाली के ग्रुन्तर्गत मुख्य पात्र के वचनों द्वारा उदे प्य का ₹पश्रीकरया किया जाता है।
() विविध पात्रों के ठ्यवहारार और वार्तीलाप के तुलनाड्मक श्रधंग्रयन द्वारा भी नाटक के उदे शय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

नाटक ग्रौर उपन्यास का ग्रन्तर
वैसे तो उपन्ग्रास और नाटक के तव्व मूलतः एक ही हैं, किन्तु किर भी स्यूल रूप से उनमें कुळ भेद्र है । गथा :-
(?) उपन्यास में प्रत्यत्त्त वर्गान की प्र्याली रहती है, किन्तु नाटक में उसके स्थान पर केचल रंग-संकेंों के रूप में विवरा रहता है।
(२) कथोपकथन नाटक के लिए ग्रनिवार्य हैं, किन्तु उपन्यासों में उनका प्रयोग

ग्रनियार्य न हो कर केगल नटटीयता के समावेश के लिगे होता है। प्राचीन उप－ न्यासों अ्रौर अ्राधुनिक मनोविश्लेषषात्मक उपन्यासों में कथोप कथन का तत्व श्रपेन्ताकत कम है ।
（३）उपन्यास पाद्य होते हैं，किन्तु पाऊ्य रूप में लिखे जाने पर भी ग्रपनी सार्थकता श्रभिनय में ही रखते हैं। उनके लिये रंगमंच से सहज सम्बन्ध रखना प्रायः श्रावश्यक ही है।
（४）उपन्यास वर्सान－प्रधान होता है श्रौर नाटक में सजीवता और प्रत्यत्तना का मुख्य सथान रहता है। जहाँ उपन्यास में हमारी जिज्ञासा को तृप्त करने के लिये श्रधिकाधिक वर्शनन ग्रौर विश्लेपया रहता है， वाँँ नाटक में हमारा उसके पात्रों से सन्त्वांक्कार होता है। नाटक श्र्रौर उपन्यास परस्पर मिलकर इन श्रभावों को पूरा कर लेते हैं अ्र्थात् नाटककार पातों की भाव－ भंगिमा द्वारा वर्खान की कमी को पूरा करता है श्रैर उपन्यासकार सपष्प वर्गान ग्र्रोर करो－ पकथन द्वारा सजीवता का विधान करता है।
（⿲）नाटक मिश्र कला है। उसमें रस－ सृप्टि के लिए रंग－वैभव，संवाद，गति एवम् नृं्य का सहयोग रहता है। उपन्यास को रस－सृष्टि के लिगे केचल साहित्रिक्यक उपकरगों पर fिर्भर रहना पड़ता है।
（६）नाटक श्र्रौर उपन्यास की शैली मूलतः मिन्न है। नटटकीय शैली में एकाप्रत श्यनिवार्य है，किन्तु छपन्यास में विस्तार के लिये ग्र्रधिक रथान रहता है। इसी लिये नाटककार श्राकस्मिक घटना尹्र्रों द्वारा दर्शक की जिज्ञासा को अ्यनायास ही उद्बुद्ध श्यौर

तृप्त कर देता है，किन्तु उपन्यासकार ग्राकर्मिकता के स्थान पर एक सहैज कायें－ कारा अृंखला का विधान करता है।
（⿶）नाटक में लेखक के लिगे तटस्थ रहने का पायव्त अ्यवकाश रहता है，किन्तु उपन्यासकार श्रपनी रचना में प्रायः सपप्ट रूप से ग्रपने विचारों का कथन करता है। नाटक कार को इस प्रकार कुछ कहना भी होता है तो वह किसी पात्र को ही इसके लिये माध्यम बना लेता है।
（द）तटस्थता के काराा श्रौर रगमंच के प्रतिबंधों के होने से नाम्य्य कला उपन्यास－ कला की ग्रपेत्का ₹पृतः हो ग्रधिक कठिन है।
（غ）इन भेदों के होने पर भी नाटक अौर उपन्यास का मूल लऩे मानव－जीवन की व्याख्या करते हुरे रस की सृष्टि करना ही है। साथ ही इन दोनों के तब्वों में भी पर्गात्त समानता है। श्राज नाटककार रंग－ संकेतों में उपन्यास के समान विवरएा का प्रयोग कर रहे हैं ग्रौर उदन्व्यासकार सजी－ वता की कमों को पान्रों अर कथोपकथन ग्रादि नाटकीय तथ्वों द्वारा पूर्ई कर रहे हैं। इस प्रकार इन दानानों का परसपर सहज संबंध है।

नाटक ग्रैर रंगमंच
रंगमंच से हमारा ताॅपर्प लकड़ी झ्रयवा ईैंटों से बने हुए उस ऊँचे आौर विस्तृत स्थान से है जा नटट्य－ग्ग़ में दर्रींकों के नेत्रों के सामने हांता है श्रोर जिस पर विभिम्न पात्र ग्रा कर किसी नाटक का ग्रभि－ नय करते हैं। इस स्थान को प्रकाश ग्य्रोर पट श्रादि की ठ्यवस्था द्वारा पूर्यातः सुरुत्क्षित रखा जाता है।

रंगमंच के ग्रभाव के कारसा हिन्द्रा－

नाटकों का प्रचार सामान्य जनता में अ्र्रधिक नहीं हो पाया श्रैर इसी के परियामस्वरूप नाट्य-साहिंय्य की प्रगति ग्रवरुद्ध है, तथापि इस समय एकांकी नाटकों के लेखन के कारा रंगमंच का भी शननःः शनै: विकास होता जा रहा है। इस प्रकार यद्द सपष्ट है कि रंगमंच द्वारा ही नाटक को गति प्राप्त होती है ग्रैर उलकृष्ट नाटकों द्वारा ही रंगमंच का भी महल्व बढ़ता है । ग्रतः इन दोनों में परस्पर अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। ग्राज हमारा रंगमंच तीन रूपों में उपलब्ध होता है१. पारसी रंगमंच के भग्नावशेष-

इस प्रकार के रंगमंच पर रंग-सज्जा औ्रैर वेशभूषा में वैभव को मुख्य स्थान प्रदान करते हुए कला के स्थिल रूप को ग्रधिकाधिक प्रश्रय दिया जाता है। इस रंगमंच पर कला के ग्रांतरिक सौंद्ये ग्रथवा सुसंगतिपूर्या परिस्थितियों का श्रभाव रहता है । इसी कारएा ऐसे रंगमंच पर अ्रभिनय का स्वरूप अ्रतिरंजित रहता है। इसका कारा इस रंगमंच के ठ्यवस्थापकों का ठ्यावसायिक हृप्पिकोगा है।

## २. श्रध्यवसायी रंगमंच—

इस प्रकार के रंगमंच की योजना गा तो श्रेढ्ठ कलाकारों द्वारा स्वतन्र्र रीति से स्वतः की जाती है श्रथवा विद्यालयों में समयसमय पर इसका कलात्मक रूप दिखाईाई दे जाता है। परिश्रम द्वारा शुद्ध रूप में 尹्रायोजित करने के कारा ही हमने इसे अ्रध्यवसायी रंगमंच कहा है !

इस रंगमंच पर कला के स्यूल रूप के साथ-साथ उसके श्रान्तरिक सौंदर्य पर भी यथेप्न ध्यान दिया जाता है। प्रायः कला का स्थूल पत्त इसमें श्र्रधिक सुन्दर नहीं बनने पाता। इसका कारए साधनों का अ्रभाव

होता है, किन्तु मनोरंजन अ्रौर भाव-्रतिपाद्न की दृष्टि से यह्र रंगमंच किसी से पीके नहीं रहता।
३. रजत पट-

वर्तमान गुण में सिनेमा ग्रथवा रजतपट ने रंगमंच को नवीन गति प्रद़ान की है। सिनेमा का मंच सामान्य रंगमंच की अ्रपेत्ता अ्यधिक विस्तृत द्दोता है तथा इसमें अ्रभिनयकला के विकास के लिए ग्रधिक ग्रवसर प्राप्त रहते हैं। रजतपट पर प्रत्येक हुष्य का गथार्थ ग्रभिनय संभव होता है श्रोर सामान्य रंगमंच की भाँति इसमें दूर्शंक को श्रपनी अ्रोर से कुछ भी कल्पना नहीं करनी होतीी। इस प्रकार दर्शक के लिए यह प्र्धिक सुविधाजनक है । रंगमंच पर केवल नाटक का ही ग्रभिनय किया जाता है, किन्तु वर्त मान रजतपट पर उपन्यास से श्रधिक सहायता ली जाती है। यद्दि उसमें उपन्यास श्रौंर नाटक, दोोनों का ही समावेश हो तब निश्चय ही उसका अ्रधिक विकास हो सकेगा।

नाटकीय रंगमंच ग्र्रोर रजत पट, दोनों ही का उदे इश च्र्भिनय-कला द्वारा दूर्शकों का मनोरंजन करना है। वैज्ञार्निक साधनों से युक्त होने के कारएा रजत पट रंगमंच की अ्रपेत्ता कम समय में दी ढ़र्शकों के समत्त अ्रधिक विस्तृत कथा को उपस्थित कर देता है, किन्बु एकांकी नाटकों को उपस्थित करने वाले रंगमंच का महृव्व इससे कम नहीं हो जाता। रजतपट की श्रपेच्त्रा एकांकी-कला का विकास नाटकीय रंगमंच पर ही अ्र्रिक सम्भव है।

नाटक के भेद
नाटक के रूपक अ्र्रौर उपरूपक नामक दो भेद होते हैं।
?. रूपक-रूपक में रस की प्रधानता

होती है। यद्यपि नाटक इसका एक भेद़ है तथापि ग्राज नाटक से ही रूपक की प्रतीति हो जाती है। वस्तु，नायक श्रौर रस के ग्राधार पर रूपक के नाटक，प्रकर गा ग्राडि दस भेद्दि किये गये हैं।

ミ．उपरूप末—उपरूपकों में नृष्य，संगीत ग्रौर अ्रभिनय का योग रहता है। वस्तु， नायक，रस च्र्रौर च्रभिनय－कला के ग्राधार पर उपरूपक के नाटिका，त्रोटक，गोष्ठी ت्रादि श्रद्टारह भेद़ किये गये हैं।

## रूपक के भेद－

१．नाटक－यह रूपक का प्रमुख भेढ़ है च्रौर उसका पूरों प्रतिनििधिव्व करता है। इसमें नाट्य－शास्त्र के रस त्रौर ग्रभिनय－ सम्बन्धी सभी प्रमुख घ्र्रंगों का समावेश रहता है। इसमें पाँच च्रंक रहते हैं। कल्पना के सथान पर इसके कथानक में इतिहास य्रौर पुराएा कें अ्राधार रखा जाता है। रस की हृष्टि से सभी रसों का समावेश सम्भव होंने पर भी इसनें ल्टंगार，वीर च्र्रँार करुपा रस का मुरुय रूप से प्रयोग रह्ता है। प्रारम्भ की च्रपेच्ता नाटक के ग्र्ंतिम श्रंक छोटे होते हैं।

२ पकरारा－इसकी कथा में कवि－कल्पना का समावेश रहता है च्रौर इसमें श्रं गार रस को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसका नायक बीर च्रौर शान्त स्वभाव का होता है श्र्रौर नायिका का सम्बन्ध किसी भी सामा－ जिक वर्ग से हों सकता है ।

३．भारा —यह एकांकी होता है त्रोर इसमें केचल एक हीं पात्र रहता है जो ग्राकाश－ भापित की प्रसातली का प्रयेंग करता है ग्रर्थर्त् प्राय：ग्राकाश की श्रोर मुख उठाकर ही बातें कहता है। इसकी कथा नें कल्पना का समावेरा रहता है त्रोर इसमें हास्य रस

मुरूप होता है। इसके पात्र के उयक्रितंव में प्राय：घूर्नता का समाचेश रहता है।

8．व्यायोग—इसकी कथा पुराएा ग्रथवा इतिहास－प्रसिद्व होती है। यह भी एकांकी होता है । इसका नायक उदा़त्त स्वभाव वाला होता है श्रौर इसमें स्री－पात्रों का प्राय： ग्रभाव रहता है। इसमें वीर रस मुरुग्र होता है ।

义．वोर्था－इसकी कथा में कवि－कल्गना रहती है। इसमं भृंगार च्रथवा वीर में से कोई एक रस प्रमुख रहता है। इसमें एक या दें पात्र होते हैं जो पारस्परिक संवाद में च्राकाश－भापित की रीति को ग्रपनाते हैं।

६．समबकार—इसकी कथा इतिह्रास पर भ्रावारित रहती है। इसमें वीर ₹स मुखूय होता है च्रैर इसमें तीन श्र्ंक रहते हैं। इसके प्रत्येक पात्र का फल की प्राप्ति पुथक－पूथक रूप में हों।ती है।

ᄂ．पहसन—यह्ट एकांकी होता है च्रौर इसमें केवल हास्च रस का समावेश रहता है। इसके त̂ंन भेद़ होते हैं। गथा－
（ॠ）शुद्ध म्रहसन－－इसमें व्यंग का समावेश रहता है। च्रन्त में इसमें प्राय： किसी उपदेश की भी स्थिति रहती है च्रौर इसका नायक च्रभिजात वर्ग का होता है।
（ब）fिछृत प्रहसन—यह प्राय：उपदेशा－ त्मक होता है，किन्तु सृंगार－चेश्राग्रों को मुख्य स्थान प्रदान करने के कारा इसकी भावनाएँ श्रधिक श्रेष्ठ नहीं होती।
（ज）संकर पहसन—इसमें धूर्तता का प्रदर्शन ग्रौर छल की सृष्टि रहती है। इसका ख्वरूप उपहासात्मक होता है।

द．डिम－इसमें चार श्रंक होते हैं ग्रौर इसमें माया，छल त्रौर इन्द्रजाल ग्रादि का

वर्गान रहता है। इसका नायक देवता, पिशाच, भूत या राक्षस-वर्ग से सम्ब्धि्धित होता है औौर इसी कारएा इसमें रौद्र रस प्रमुख होता है अ्रौर उसमें ग्रद्भुत का मिश्र्या भी रहता है।

ع. ईहामृग—इसकी कथा में कल्पना अौर्रैर इतिहास का मेल रहता है। मेंम-कथा होने के काराया यह्ह मुख्यतः श्शृंगार रस से युक्त रहती है। प्रायः इसमें नायक श्रौर प्रतिनायक में नायिका को लेकर विरोध की सूप्टि रहती है। इसमें चार ग्रंक होने हैं।
30. अंक-इसकी कथा इतिहास-प्रसिद्ध भी हो सकती है औ्रैर साधारएा भी। इसमें युद्व-वर्शान रहता है। यह कहर्या-रस-प्रधान होता है औ्रौर इसमें स्री-विलाप का समावेश रहता है। इसमें केवल एक श्रंक होता है।

संखकृत के नाट्य-शास्त्र के न्रनुसार यह भेद. विभाजन सूक्ष्म, विस्तृत और समीचीन है। समय के विकास से ग्राज वर्तमान नाटक का खर्वूप प्राचीन नाटक से भिन्न हो गया है उौर उसकी समस्यालँ भी पृथक् है । अतः रूपक का यह् भेद-विभाजन अ्राज अ्रावश्यक हो गया है। वर्तमान नाटक की रचना-शैली प्राचीन नाटकों से भिन्न हो गई है च्रौर श्रावश्यकता के ग्रनुसार वर्तमान काल में प्राचीन शेली का विस्तार कर लिया गया है।

## रेडियो नाटक

रेडियो नाटक हृष्य होने के सथान पर श्रन्य होता है। रेडियो के श्राविष्कार से पूर्व नाटक का केचल हृष्य-रूप ही प्रचल्वित था, किन्तु उसके उपरान्त उसका श्रन्य-रूप भी निरन्तर विकसित होता हुग्रा चला गया। हृष्य नाटकों में मूक अ्र्रभिनय पर च्याधारित

नाटक भी रेडियो नाटक का स्थान म्रहुा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें श्रावयीयता का एकान्त च्रभाव रहता है, किन्तु "डियो नाटक में यह बात नहीं है।

जिन घटनाग्यों कों सामान्य नाटक में हैप्य रूप में उपस्थित किया जाता है उन्हें रेडियो नाटक में कथोपकथन द्वारा सूचित कर दिया जाता है। इस प्रकार रेडियो नएटक में प्रत्यत्त नाटक की श्रपेत्ता कल्पना को अर्युधक मात्रा में ग्रहला किया जाता है। वान्तव में मानव-मन ही नाटक को चेतना का मुख्य रस-पाह्क होता है श्यौंर नेत्र तथा श्रवा इस दिशा में केवल साधन-रूप में उ्वनहृत होते हैं। इस सिद्धान्त के ग्याधार पर रेडियो नाटक का महत्व धौर भी सपश्रे हो जाता है, क्योंकि उसमें पाठक के मन को रसपूर्या कर देने की स्पष्ट शक्ति रहती है।

कथानक की हृी्पि से रेडियो नाटक में सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, ऐतिटृासिक ग्रधवा मनोवैज्ञानिक, किसी भी प्रकार की कथा को ग्रहा किया जा सकता है। अ्रावश्यकता केवल इस बात की है कि लेखक कथा की मूल इकाइयों को श्रल्प से अ्रल्प स्थान में कुशलतापूर्वक समाविष्ट कर सके। इसका कारएा यहृ है कि हृष्य नाटक में जहाँ रंगमंच पर अ्रभिनय के लिए तीन घएटे का समय अ्यपेन्क्तित रहता है वहाँ रेडियो नाटक में कथानक को केवल ४४ मिनिट में समाप्त हो जाना चाहिए ग्रन्यथा उसर्की रोचकता में अ्यभाव ग्रा जायेगा।

रेडियो नाटक द्वारा जहाँ हमारे समय को बचत होती है, वहाँ वह हमारे लिये सुविधाजनक भी है, क्योंकि उसे सुनने के लिए दृमें किसी प्रेत्ता-गृह में नहीं जाना पड़ता अौर हम घर पर ही उसका अ्र्रानन्द्व

उठा सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि रेडियो नाटक में प्रत्यत्त दर्शन का च्रभाव है, किन्तु टेलीविजन के प्रयोग के उपरान्त सम्भव है कि रेडियो नाटक द्वारा हमें रंगमंच की सुविधा भी प्राप्त हो सके श्रौर हम पात्रों के च्रभिनय को भी सरलतापूर्वक देख सकें। उस अ्रनस्था में रेडियो नाटक की स्थिति हृष्य नाटक की अ्रपे क्षा निश्चय ही ग्रंिक श्रेष्ठ होगी।

रेडियो नाटक के लिए यह भ्रावश्यक है कि उसका विकास प्रारम्भ से ही च्रत्यन्त च्राकर्षक रीति से हो। वास्तव में प्रभावोत्पादन की शक्ति ही उसके लिये मुख्य रूप से श्रावश्यक है। रेडियो द्वारा प्रसारित की जाने वाली भलक्कियों में इस तवव का पूर्या समावेश रहता है। इनका ख्वरूप च्रपेत्वाकृत लघु होता है अ्रौर इनमें मनेइंजन की पर्याप्त स्थिति रहती है। कथानक के वातावर्ा को पुष्टि प्रदान करने के लिए रेडियो नाटक में विभिन्न धननियों का प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार की ध्वनियों में एक त्रोर तो संगीत की कलापूर्ण ध्वनियों की स्थिति होती है च्रौर दूसरी ओर प्रकृति की विशिष्ट स्थिधियों कों प्रकट करने के लिए भी ध्वनि-

सृजन होता है जैसे-वर्षा ॠतु में मेघ-गर्जन की घचननि ऐसी ही होगी। इसी प्रकार मानवह्ट़ग्र में उठने वाली विविध कृत्रिम तथा स्वाभाविक धवनियों को भी रेडियो नाटक द्वारा सुविधा औ्रौर गहराई के साथ ठ्यक्त किया जा सकता है।

कथा-संगठन की द्धष्टि से सामान्य नाटक च्रौर रेडियो नाटक की स्थिति में कोई श्रन्तर नहीं है। केचल शैली की हृष्टि से इन दोनों में यह् च्रंतर ग्रवश्य है कि सामान्य नाटक की रचना केवल गद्य में होती है, किन्तु रेडियो द्वारा प्रसारित किये जाने वाले धवनि-रूपक गद्य त्रौर पद्य, दोनों में लिखे जा सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रेडियो नाटक का नाटकीय कला में महत्वपूर्णां स्थान है। रेडियो नाटक का कथानक गम्भीर च्रौर प्र रागाप्रद़ होना चराहिये; उसके पात्रों को विशेप द्त्त्र होना चाहिए; उसके कथोपकथनों में गाभ्भीर्य श्रौर मनोरंजन, दोनों का ही समावेश होना चाहिये च्रौर इनसे भी श्रधधिक उसका निर्ढ़ेशन नितनन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिये।
—प्रो० सुरेशचन्न्र गुप्त, एम० ए०

## बढ़ चल हे भारत महान्

विश्व शान्ति का श्यधिनायक बन,
दीन दु:खियों का सहायक बन।
बापू के गीतों का गायक बन,
बढ़ चल हे! भारत-राष्र् मद्वान्।
तेरे गीतों का रब गूँज उठे, जग में तेरी चिर-धूम मचे। ग्रहिंसा परमो धर्म: का गूँजे गान,
बढ़ चल हे! भारत-राष्त्र महान्।
उद्जन बम तोपों के सम्मुख,
शांति श्रस्त्र रहे तैरा प्रमुख।
जन जीवन पाये तुभ से प्राएा,
बढ़ चल हे ! भारत-राष्त्र महान्।
बन्धन-मुक्त कर दे जग को,
निभेय-युक्त कर दे मग को।
शान्ति रस का दे दे दान,
बढ़ चल है ! भारत-राप्त्र महान् ।

जग तेरा मग देख रहा, सम्मुख तेरे पग टेक रहा।
मानवता का सिखला दे ज्ञान, बढ़ चल हे ! भारत-राष्त्र महान्।

हिंसा की जलती उ्वाला को, दानवता की बढ़ती हाला को
कर दे तू प्रिय निष्पारा,
बढ़ चल हे! भारत-राष्ट्रहान्।
जग में सबको मीत बना कर, दुर्गम पथ में दीप जला कर। कर दे तू सबका कल्याए, बढ़ चल हे ! भारत-राष्ट्र महान् ।
-हीराबल्लभ तिवाड़ी "उन्मत्त", प्रेप च्रार्ट् स

## ㅍ्रभाव

"मैं क्या सोंच रही हूँ.....इतनी सुन्दूरता.....इतना रूप.....इतनी लावएयता होने पर भी मैं.....हाँ मैं, भावना-शून्य क्यों हूँ ? यह रूप मुभे तृप्त नहीं कर सकता। मुभे रिसका च्रभाव है जो मेरे हदग्र को शान्त नहीं रहने देता। किसी का है..... श्रवश्य है.....तभी तो यद् जीवन सूना-सूना-सा प्रतीत होता है। च्रब सृष्टि का विकास होगा.....जीवन में चंचलता का साम्राज्य होगा.....पर.....पर कैसे ? च्रोफ ! मुभे 尹्रपने श्राप से सन्तुष्टि नहीं। इस ॠ्रभाव ने जीवन को कितना कट्रु.....कितना नीरस बना दिया । क्या जीवन की वास्तविकता का केन्द्र इस च््रभाव की पूर्शता में विद्यमान है.....क्या जीवन की त्रभिठयक्ति इसीसे.....नहीं.....तो फिर यह सब क्या है.....गह कैसी पहेली है ? क्गा..... सच.....इस त्रभाव का श्रन्त ही इस पहेली का हल है। मुभ्मे रूप-लावएय के च्रतिरिक्त च्रौर भी भी तो किसी वस्तु की कामना हो सकती है। मेरी कामनाएँ, मेरी ग्रभिलाषाएँ, मेरे जीवन की सम्पूर्ए त्रमूल्य निधि किस尹्रलद्य पर केन्द्रित है.....इसका ज्ञान तो मुंके भी नहींी.....सत्य कह रही हूँ...विश्वास नहीं हो रहा..... विश्वास। किसके मधुर स्पर्श से मेरे जीवन में उल्लास का समावेश होगा, मेरे शरीर में विद्युत का संचार होगा। उस न्रललद्य प्राएली के प्रति ऐसा च्रनुराग ! जीवन की कटुता, नीरसता को मधुरता, सरसता में परिएात करना श्रौर श्रपने खवत्व की रच्का भी तो चाहती हूँ। पर.... मैं ज्रके.ली

कर सकती हूँ.....मैं ت्रबला.....रूप, गौरव की साम्राज्ञी में इतना बल.....इतना शौर्य कहाँ कि स्वयं की रत्ता कर सके...कर भी सके तो किसकी छत्रछाया में रह कर। मुभे किसी के साहचर्य की श्रावश्यकता है.....मुभे किसी की प्रे राएा चाहिये । मैं जीवन की निस्सारिता के च्रावरशा को दूर फेंक जीवन की सरसता का उपभोग करना चाहती हूँ । क्या ऐसा होगा..... क्या ऐसा सम्भव है.....मेरे हृद्य की घड़कनें, कहती हैं मेरी ग्रभिलाषायें पूर्ए होंगी । कहीं यह केवल श्राश्वासन ही तो नहीं ? ㅋ्रगर मेरे श्रभाव में पूर्एता का समावेश होगा तो कब.....क्या उस समय की कुछ सीमा नहीं । यह रूप.....यह यौवन व्यर्थ है.....ठ्यर्थ ही तो है श्रभी तक यह् किसी का प्रशंसा-पात्र जो नर्हीं बना। स्वयं ग्रपने रूप पर कब तक मुग्ध रह सकती हूँ......र्वयं निहारनिहार कर तो थक चुकी हूँ.....मेरा झ्राराध्य कब मेरे रूप का उपभोग कर मेरी श्रभिलाषात्रों को पूर्या करेगा। जत्र मैं ॠ्रपने ग्रलद्च स्वामी को प्राप्त कर च्रपनी सूनी माँग.....क्या गह सूनी नहीं.....इसमें विद्युत ने स्वर्शा-रेखा च्रंकित कर दी है....पर फिर भी सूनी है.....मेरे प्रियतम ने ॠ्रपने करों से इसका सपर्श जो नहीं किया। मेरे ग्रात्मढ़ेव ! मेरी सूनी माँग तुम्हें पुकार रही है। सुनो, कुछ तो सुनो निष्ठुर ! घ्र्राज मेरे हृद्य की रमसीयता कहाँ लुप्त हो गई । मेंरे जीवन के सर्वस्व-सुख, प्रसन्नताएँ उस च्य्ज्ञात, च्रलच्द्य निष्ठुर पर ही क्यों केन्द्रित हो गई ?

जोवन का वि हास इतनी नोरस，मन्द् गति से क्यों होने लगा ？मेरे ग्राराध्य ．．．．मेरे च्रांमदेव．．．．．नुम कहाँ हो．．．．．किस अ्रवस्था में हो ？तुम्हारे वियोंग में ग्राज प्रक्रति श्रपने रूप पर गर्व नहीं कर सकतो। प्रकुति का रूप तुम्हारी प्रशंसा का भी पात्र बनना चाहता है। मेरे र्चव्नों को साकार रूप कब दोंगे मेंरे श्राट्म डेवे ！श्रौर तुम．．．．．＂
＂दे़िव．．．．．．＂किसो श्रज्ञात का यह सम्बोधन था।

प्रकृति की विचार－र्रुंखला टूटी। वह चौंकी ग्रैर विसफारित नेत्रों सें देखने लगी।
＂भृृति．．．．रूपसि। इतनी लावएयता की साम्नाज्ञी होने पर भी तुम उन्मना－सी क्यों बैठी हो ？यह् क्या．．．．．ुम्हारे नेत्रों में श्रश्रु ！कौनसा श्रभाव तुम्हें दु：खो कर रहा है ？＂वही ग्रावाज़ थो।
＂गह कौन．．．．．ये श्रनजाने स्वर．．．．．वाली में मधुरता। इन शब्दों में ऐसी कौन－सी सम्मंहन－शक्ति है जिससे मेरा शरीर रोमां－ चित हाने लगा．．．क्षा मेरा अ्यलद्र्य स्वामो मेरे सन्मुख वास्तविक रूप में श्राया है．．．． सच．．．．मेरा वियोग क्या श्रन संयोग में परियत होगा। क्या यह वही हं जिसके सपर्श के बिना मेरो चेतना ग्रतृष्त थी। तुम कौन हो देव．．．．．．्र्रौर समीप श्राग्रो．．．．．ख्यो तुम．．．．मेरे ग्रथक परिश्रम के परियामम．．．．． मेंरे जीचन－सहृचर．．．．．．मेरी चेतना के प्रतीक！ मुके त्कमा कर दो，पलग ने मेरो ₹मृति पर अ्रावरएा डाला। मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठी．．．． अ्रन हाँ．．．．．्य习习 इस नवोन जीवन में．．．．． सृष्टि के ग्रारम्भ－काल में मुभे तुम्द्रारे ग्रभाव का ग्राभास हुग्रा．．．．．मैं तुम्हारी प्राप्ति के लिए विद्बल हो उठो．．．．．मुभे तुम्हारी समीपता

चाहिए ．．．．．दूरो नहीं．．．．．मैं संयोग में विश्वास करती हूँ．．．．．ियोगाग में नहीं। सृष्ति 尹्रारम्भ करने में मेंरे सहायक बनो，मेरे देव！मेरी पूर्शाता ही तो तुम्टारी पूर्लाता है अ्योर तुम्हारी पूर्लता मेरी．．．．एक दूसरे के बिना तो हम श्रमूूर्या रहेंगे．．．．．मेरा स्रौर तुम्दारा ः्रभाव अ्यन तो दूर होगा ही।＂
＇ररमसी ！न्यथ घवरान्यो नहीं। तुम्हृरी चेतना तृप नहीं हुई ？तुम तो खचयं ही चेतना हो．．．．．वुद्धि हो श्रैर मैं हूँ विकेक．．．．．विश्वास। चेतना घ्रौर विवेक की दूरी की बात ही तुम कैसे करती हो ？हम पृथक् ही कब हुए थे ।＂
＂पर तुम न्रन्र्रय क्यों रहे ？श्रपने ग्राप का अ्रगर तुमने दूर नहीं रखा तो मेरा हद्धय उ्याकुल ही क्यों हुग्रा ？＂
＂तुम्हारा श्रौर मेरा मिलन सृष्टि के श्रादि से ग्रन्त तक रहता है। तुम्हें इसका च्रभाव ही क्यों अ्यनुभूत हुग्रा ？＂
＂मिथग्गा．．．．．＂
＂क्या कहती हों ？＂
＂उचित छा तो，प्रय के ग्रावराए से तो मैं तुन्हें न निद्धार सकी．．．．．एक सृश्रि के श्रन्त श्रोर नवीन सृश्रि के ग्रारन्म तक का समय तो तुम्हारे वियोंग में ठ्याकुत रहने से ही ठ्यतीत होता है।＂
＂इतना वियाग भी तुम्हें सह्य नहीं।＂＂
＂हृंों भी．．．．．＂，प्रकुति के कपोल रत्तिम हो उठे।
＂ग्रच्छा，बोड़ों भी．．．．＂，विवेक ने स्मित हास्य से कढा，＂एक दूसरे का साह्－ चर्य प्राॅ्त करने के लिए हमें पृष्वी－लोक पर चलना पड़ेगा，नहीं तो यह स्रभाव बना रहेगा।＂
"ऐसा न कहो," प्रकृति ठयाकुल हो उठी।
"तो भू-लोक पर चलने को उद्यत हो ?"
"हॉँ.....इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं।"
'"वहाँ मैं तुभहारा ग्रनुचर, सह्चर बन सकूँगा।"
"क्या कहते हो... ग्रनुचर..."
'हाँ, ग्रनुचर बनकर तुम्हारे सज कार्यों को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा, तुम्हारो रत्का करूँगा च्रौर सहचर बनकर सूप्टिनिर्माएा में सहायता द्राँगा।"
"पर......"
"पर क्या ?",
"ंन्रनुचर-रूप में तुम्हें देखकर मैं तुक्हें सह्चर कैसे मान सकूँ गी ?"
"तो मैं नाग-रूप में तुम्हारी रत्ञा ही करूँगा ...भयमीत तो नहीं होगी....सहचररूप से तो श्रनुचर का रूप बिल्कुल भिन्न होगा। मगर हाँ, एक बात श्रौर..."
"क्या ?"
"'प्ध्वी-लोक पर मानव बनकर मैं मानव की दुर्शलताश्र्रों से तों श्रपनी रक्षा न कर सकूँ गा $1 "$
"तो तुम दे। रूपों में प्रकट होना। एक तों एसा रूप जिस रूप में तुम सांसारिक वस्तुग्र्यों का उपभोग कर सकों श्रौर दूसरे रूप में तुम परज््म का चिन्तन कर सांसारिकता से दूर रहन। । इसमें ग्रासक्ति न रखना श्रौर मेरी भी रक्षा करते रहना। कहीं मैं भी मानवी बनकर मानव की दुर्बलतान्र्यों का शिकार न बन जाऊँ !",
"खून...तुम्हारी बुद्दि का प्रमाएा !"
"हटी भी.." इतना कह प्रकृति प्रसन्नता से उन्मुक्त हो उठी।

यह कैसी सृष्ट्रि...त्रोह...बीहड़ जंगल .. कोई मार्ग नहीं हप्टिगोचर होता...कोई पथ नहीं लत्तित होता...दोनों यही सोचते जा रहे थे।
दानोंो पुरुच थे..यह् भागे-भागे च्राते कौन हैं ? ... ग्रो...ठोक यह तो प्ररंजन है। पुर बसाने की ग्रभिलाषा मन में संजोये हुए त्रैर इसके पीक्बे शागद्ध स्रविज्ञात ग्रा रहा है...हाँाँ अ्रविज्ञात ही तो है। सृप्टि के प्रत्येक कार्य से श्रनभिज्ञ...सांसःरिकता से ग्रनजान। दोनों जा रहे थे...ग्रलन्त्वित राह पर..पर...पर...गह क्या...प्ररंजन चौंका...पर क्यों ? इसके सन्मुख कुछ हृ्थिगांचर तो नहीं होता। उसे इस प्रकार तल्लीन देख ग्र्रविज्ञात एक ग्रनजान दिेशा की श्रोंर चल दिया। प्ररंजन को इसका कुछ्क ज्ञ:न न था। वह श्रविज्ञात की श्रनुपस्थिति न जान सका। ऐसी क्या वस्तु हो सकती है जिसने इसे श्रपनी श्रोर इतना अ्राकर्षित कर लिया है । ग्रो...उसके सन्मुख तो एक रमगी 尹्राभूपयों से 尹्रलंकृत खड़ी है। तो क्या इसी ने इसे ग्राकर्षित किया ? च्रव प्ररंजन निकट जाना चाहता था, मगर जा नहीं सकता था। उसके सन्मुख ही एक नाग सह्त्र्र फन फैलाये उस बाला की रत्ता कर रहा था। प्ररंजन सोचने लगा, "यह कौन... इसकी प्राष्ति का क्या कोई साधन नहीं है...मगर उसका गह् रच्तक...यह नाग...इसे कैसे पराजित करूँ. ..मैं इस देवी को त्रवश्य प्राप्त करूँगा। मेरी पुर बसाने की ॠ्रभिलाषा को यह श्रवश्य पूर्णा करेगी...देवि... तुम कौन ? यह सर्प कौन ? तुम कहाँ से च्राई हो ?"
"ज्र्रो पुरुष ! गह तो सब मुभे भी ज्ञात नहीं। हाँ, यह सर्ष मेरा रत्कक है। इसका नाम प्रजागर है। तुम इसे कभी भी निद्रावस्था में नहीं दे़ेख सकते। गह सद़ैव जागता रहता है। इससे भयभीत मत होग्रो। मेंरे समीप श्राश्र्य। पर तुम कौन ?

प्ररंजन के पग श्रागें बढ़े, "दे़ि़ ! मैं स्वयं श्रपने अ्रसितथव से अ्रनभिज्ञ हूँ। मैं अ्रपने ग्रभाव को तुम्हारी प्राप्ति से पूर्या करना चाहता ूूँ " $"$
"मुभे भी तुम्हारे साहचर्य की श्रावश्यकता है ।"
"सच..." प्ररंजन की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। दोनों का संगोग सृप्टि के निर्माया में सहाएयक बना। उनकी सन्तानों ने सृष्टि के विकास में सहायता द़ी। सृष्टि का अ्रारग्भ हो चुका था। प्ररंजन श्रौर उसकी सहृचर प्रत्येक पाराीी के लिए पूंज्य बन चुके थे। प्ररंजन तो वृद्धावस्था प्रात्त कर चुकने पर भी प्ररंजनी से पृथक् होना नहीं चाहता था, मगर मन में वह अ्रगले जीवन में उसे फिर प्राप्त करने को श्रभिलापा संजोगे हुए काल-प्रास बन गया।

जीवन का...नहीं... सृष्टि का विकास होताता ही गया...डसकी गति में कुछ्छ तीव्रता ग्राने लगी। प्ररंजन ने फिर इस विश्व में मानवरूप धारा किया, मगर इस बार वह नारीरूप में था। नारो-सुलभ लज्जा से उसने पति प्राप्त किया श्रौर उसे भी काल का ग्रास बनता देख वह चीक्कार कर उठो। उसका गह़ कन्दृन हद्यगग्राही था.. उसका गह्द विलाप पृथ्वी, अ्यभ्बर को विकम्पित कर रहा था।

उसके ऋन्द्न को सुनकर एक श्रपरिचित व्यक्ति वहाँ अ्राया श्रौर मधुर शबढ़ों में बोला, "देवि ! तुम कौन...क्यों विलाप कर रही़ हो ?"
"मेरा नाम वैद्र्मी है। औौर यह...यह मेरे पति का शा है। गह काल के प्रास बन गये हैं।"

अ्यपरिचित व्यक्ति अ्रद्रृदास कर उठा।

"उत्त्तिज मत होग्रो" प्रृ्वी पर ग्राते
ही तुम अ्रपना वास्तविक रूप भूल गये। स्मरा करो पृथ्नी पर हम दो रूपों में श्राये थे। ज्रविज्ञात श्रौर प्ररंजन "' रिकता से दूर रहा, प्ररंजन ने ग्रपने ग्रापको उसमें खो दिया। ग्रब तुम नारी-रूप में वैदृर्मी नाम से चहाँ ग्रागे। तुम ग्रपने वास्तविक रूप को स्मरए करो। तुम अौर मैं...चलो फिर एकरूप हो जायें। मृष्टि का निर्माएय श्रन हो चुका है।

द़ोनों किर एकरूप हो गये । प्रकृति उसे ड़ेख हैँसी श्रौर विनेक से मूंबने लगी, "पहल तुम बताभ्रो तुम प्ररंजन हो या वैदर्मी ?"
"सहचर की श्यावश्यकता है तो पररंजन, सखी की तो वैदर्मी।"
"खूब'" प्रकृति खिलखिला कर हृँस पड़ी। जीवन में श्रबं किसी वस्तु का अ्रभाव जा नहीं था।
(भागवत पुराएा के कथानक के अ्राधार पर)
-कमलेश कुमारी मल्होत्रा, बी० ए०, द्वितीय वर्ष

## प्रसन्नता की दो घड़ियां

मेरा छोटा भाई, जो लगभग ढाई वर्ष का है, खेल रहा था श्रौर खेल ही खेल में उसने मेरे इतिहास के नोटस की कापो फाड़ डाली। मैं कुछ देर बाद ग्रोई तो देखा कि नोटूस की कापी "रुबी" ने फाड़ डाली है। मैंने उसके गुस्से में दो तोन चांटे लगा दिये। वह ज़ोर ₹ से रोने लगा। इतने में हमारी पड़ोसिन च्रा गई प्रौर पूछ्वने लगी कि क्या हुग्रा ? मैंने साधाराल-सा उत्तर दिया कि "उसने नोट्स फाड़ डाले हैं"। इतने में उसने कहना श्रारम्भ किया, "हाय, थारी श्रक्कल मारी गई, बाप तो खून पसीना करके कमा के लावे श्रौर ये छोर-छोरी नोटों से खेलें। के नोट से खेल होवै है ? घर मं त्रोर कोई चीज़ खेलने कों न थी के ?" यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई, परन्तु हम हैँसतेहँँसते लोट-पोट हां गये ।

मेरी एक सहेली फिरोंज़पुर के देवसमाज होस्टल में शिन्ता म्रहा कर रही़ी है। एक दिन बह दशहरे की छ्ठुट्टियों में घर ग्राई। मैंने उसको ॠ्रपने घर भोजन का निमन्त्र्या दिया श्रौर बैठक में बैठ उसकी प्रतीत्ता करने लगी। जब निश्चित समय से एक घएटा श्रभिक हो गया तो मैं ग्रपनी सरी शान्ता के घर उसके न च्राने का कारा पता लगाने गई। अ्रावाज़ लगाते ही शान्ता की बूढ़ी माँ बाहर च्राई। मैंने उनसे पूछ्खा 'शान्ता कहाँ है ?" इस पर उन्होंने कट से कह दिया, "बेटी वह तो रायबरेली गई है।" इस उत्तर से मैं चक्कर में पड़ गई त्रौर मैंने फिर उनसे

एक प्रश्न किसा, "कच गई ?" इस पर उन्होंने कहा, "यही़ एक घटटा भगा होगा।" इस पर मैं घर लोट ग्राई। सारा सामान ठंडा हो रहा था। इस काराा उसको घर में ही खापी कर समात कर दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद शान्ता हमारे घर ग्रा गई। इस प्रकार उसके ग्रनायास ही ग्रा जाने पर मुभे बड़ा न्याश्चर्य हुग्रा। उसको बैठाते हुए मैने पूछा "तुम तो रायबरेली गई थी, क्या गाड़ी नहीं मिली ?"

इस पर शान्ता बोली, "किसने कह्रा ? क्या कुछ रिवलाने-पिलाने का विचार नहीं है ? ग्राखिर बात क्या है ?"

इस पर मैंने कहा, "तुम्हारी माता जी कह्ह रही थीं कि तुम रायबरेली चली गयीं।" यह सुन वह खूब हैँसी च्रौर बोली 'त्र्ररे भई ! मैं लायुश्रे री (पुस्तकालय) गई थी, उनसे कहते नहीं बना।" इस पर हम सब खून हैंसे ख्रोंर दावत तो भूल ही गई ।

बात यही थं।ड़े दिन पहले की है। एक दिन हम सब भोजन करके बैठे ही थे कि भाई साहब ने कहना च्रारम्भ किया कि च्राज मेरी रामदास से भंट हुई। रामदास स्थानीग्र पुर्तकालय का एक चपरासी है। वह श्रपनी बातों के सिलसले में बोला कि मट्टाचार्थ साहब को पुस्तकालग से हटा दिया जायेगा। यह्त सुनकर मुभ्क ॠ्रन्यन्त श्राश्चर्य हुत्र्रा क्योंकि भटृाचार्य साहब, जों मेरे च्रनन्य मित्रों में हैं, उक्त पुस्तकालय के एक कर्मठ सद़स्य हैं। इमके श्रतिरिक्त उनकी उन्नति में उनका

विशेष दाथ भी रहा है। खैर, मैं मटृदाचार्य साहब के पास गया श्रौर उनसे सब बातें पूर्बीं। उन्हें तो श्रौर भी कौतूहल हुग्र्रा।习्रन्ततः भटृाचार्य साहृब मेंरे साथ पुस्तकालग के न्रधघयद्न के बर गये। सारी बातें सुनअर वह भी चक्कर में पड़े । वह सफाई देकर कहने लगे कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। रामदास बुलाया गया। वह्ह अ्रध्यन्त्र महोद्य से बोला कि श्राप कल ही न कह रहे थे"पुस्तकालय की पविच्रता की रच्छा के लिए

भट्टाचार्य को हटाना होगा।" स्रध्यन्त्त महोददय को यथार्थ समभते देर न लगी श्र्रीर वह बोले मैंने श्रपने वक्तन्य में इतना ही कहा था"पुस्तकालय की पवित्रता की रत्षा के लिये भ्रशचार को हटाना होगा।" इस गलतफह्रमी को समभते ही देसते-हृँसते हम लोगों के पेट में बल पड़ने लगे। वास्तव में हमारे देशे में निरत्तर भट्राचार्यों की कमी नहीं हैं।一कुमएरी इन्द्रजोत कौर, बी० ए०, द्वितीय वर्ष

## त क्यों मूल गई नारी ?

जब लाज द्रोपद़ी की लेने, पापी दुःशासन-हाथ चला। भ्रबला की पावन लज्जा पर, मानव का अ्रत्याचार हुत्र्रा।। कट-कट कर कितने शीश गिरे, कितना भीपया संहार हुग्रा। कितने बच्चे मुह्राज हुए, कितनों का ग्रमर सुहाग गया॥ अ्रब कितने ही दुःशासन हैं, कितर्ना ो्रोपद़ी पुकार रहीं। पर वहीं कुष्या का पता नहीं, वे रक्तिम अ्याँूू ढार रहीं।। यदि़ श्राज नहीं वद्ट सुनता है, जगद़पश्वर कहलाने वाला। तो तू नारी पैद़ा कर दे, घावों को सहल्लाने वाला ॥ तेरा घर तेरे ही श्रागे, जब खड़े लुटेटेरे लूट रहे। किर क्यों तेरे नेत्रों से ही, अ्याँसू के निर्भर बूट रहे ॥ माँसी के खरड पू पूल रहे, बतलाग्रो रानी कहाँ गई। भ्राज़ाद़ी की चिर दीववनी, चहू नीर भवानी कहाँ गई ॥ कहने वाले कह देते हैं, रानी का तेज निराला था। सूरज की किराों-सा तीखा, चमकीला उसका भाला था॥ वहू गरल पान करने गाली, मीरा मखती में भूम चली। किर ंच्याग मेंम के प्याले को, नंगी तलवारें चूम चली ॥ खोले शंकर तीसरा नेत्र, मारो श्रो नारी किलकारी। हो जाये जग में ताएडव, कुछ्छ ऐसा खेल रन्चो नारी॥ तू क्यों भूल गई नारी?

## रहस्य

"मेरी मृंयु का कारसा जानने के लिए तुम कितने उद्सुक ह्वोगे, यह मैं जानती हूँ। पर उसे जानकर तुम्हारे ह्टद्य पर कितनी चोट लगेगी, इससे भी ت्रनभिज्ञ नह्हीं हूँ। मेरा पूर्ईा जीवन ही एक रहस्य था च्रौंर उसे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ।"

सुनीला ने ॠ्राष्महत्या की, पर क्यों ? यही प्रश्न बार-बार रमेश के ت्रधरों से बाहर निकलना चाहता था पर उसके इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता था ? उसे घर और बाहर, दोनों सूने दिखाई देते। स्वप्न में भी उसने कमी यह न सोचा था कि क्या कभी इतनी सुन्दुर नारी भी ॠ्रपने हाथों से ॠ्रपना जीवन-दीप बुभा सकती है। वह कई बार सुनता था कि ञ्राज वह स्त्री 尹्रपने वस्त्रों में च्राग लगा कर जल गई अ्रौर ग्राज वह नदी में डूब मरी है। उनकी अ्रात्महत्या का कारए होता ही था। पर सुनीला जिसको उसने बारह वर्ष सुख ही दिया है, उसे क्या न्रावश्यकता च्रा पड़ी थी कि न्राट्महत्या करती ?

इन्हीं प्रश्नों को मन में लिए जब वह सुनीला के कमरे में जाकर उसकी प्रिय वस्तुग्रों को देख रहा था, उसे एक पत्र मिला। सुनीला की र्म्रात दिलाने वाली वस्तुएँ चारों श्रोर से उसे घेरे हुए थीं। मेज़ पर न्रधखुला उपन्यास पड़ा था। शायद़ न्रपने जीवन की न्रन्तिम घड़ियों में उसे पढ़ रही होगी। पास ही उसकी पहनी हुई साड़ी पड़ी थी जो कि एक दिन पहले वह पहन कर उसके साथ पार्टी में गई थी। शौकीन तो इतनी थी कि बाज़ार में जो सुन्द्र वस्तु देखती उसे घर उठा लाती थी।

पत्र की प्रथम पंक्तियों को पढ़ते ही उसकी उत्कंठा तीव्र से तीव्रतर हो गई। बारह साल से वह बैरिर्टर बना हुत्रा था। कठिन-से-कठिन समस्या में भी उसने कभी धैर्य न खोया था, पर ग्राज...वह श्रपने जीवन से हार चुका था। न जाने सुनीला की मृत्यु में कौन-सा रहस्य निहित था !
"जब मैं कालेज में पढ़ा करती थी तो हमारी कन्ता में एक लड़का था जो बहुत ही सुन्द्र चित्रकारी जानता था। सुन्द्र तो बहुत था, पर भावुक भी कम न था। कंधों तक लटकते हुए बाल, कंधों के चारों श्रोर लिपटा हुन्न्रा दुशाला तथा पाँवों में चप्पल पहने ऐसा लगता मानो कोई साधक हो। इसके च्रतिरिक्त मौन रहने के कारा स्रधिकतर बेचारा क्लास के च्रन्य छात्रों के वयंग्य-कटान्तों की वस्तु बना दिया गया था।

एक बार मैं कालेज से घर ग्रा रही थी। रास्ते में वह मिल गया। कहने लगा-
"च्र्राप मेरी एक बात मानेंगी ?"
"कहिए।"
"ठुकरा तो नह्दीं दीजिएगा ?"
"यदि मानने वाली बात होगी तो श्रवश्य मानूँ गी।"
'इइधर एक चित्र-प्रदर्शनी होने वाली है। यदि मैं ग्रापका चित्र बनाकर दे दूँ तो अ्रवश्य प्रथम न्रा सकता हूँ। देखिये, मना न कीजिये वरना मेरा दिल टूट जायगा।"

मरितषक ने कहा क्रुकरा दो, पर हृदय ने कहा, "तुम मूर्ख हो। यदि कहीं वह प्रथम श्रा गया तो तुम भी उसके साथ ت्रमरत्व को प्राप्त

कर जात्रोगी।" मैं कल उत्तर देने की प्रतिज्ञा कर चली गई।

च्राज यह सब लिखते समय वह सारा हृश्य मेरे मानसपट पर चित्र की रील के समान घूम रहा है। उसने मेरा चित्र बनाया च्र्रौर सवेंप्रथम ठहरा। यह परिचग धीरे-धीरे प्रसाय में परिवतिंत होने लगा त्र्रोर मैं मानों उसके पीक्छे दीवानी-सी हा गई। कत्का में पढ़ने के स्थान पर उसकी श्रोर देखर्ती रहती। कालेज की सबसे ग्रधिक ग्रध्यग़नील लड़की ग्रब केवल उस कलाकार का रिवलंना बनकर रह गई। इन सब बततों का मुके तब पता चला जब मैं 'माँ' बनने वाली हों गई ।

माँ-बाप को दिन-रात मेरी चिन्ता खाए जा रही र्थी। माँ ने मुक्के कलंकिनी नाम दे डाला, परन्तु पिताजी की सहानुभूति में साथ थी। वह मेरा हाथ उसको पकड़ा देना चाहते थे, पर माँ एक कलाकार के पल्ले, जिसके पास पूँजी के नाम पर केवल कुछ रंग एवं तुलिकाएँ हों, कर्भी भी बाँधने के लिए तैयार न थीं। =्र्री इन दोनों के वाढ-चिवाद़ का अ्यन्त भी न हो पाया था कि मेंे प्रथम प्रसाग्र का श्रन्त हों गया। नदी में रनान करते समय वह बहुत दूर चला गया श्रौंर सब कुछ समाप हो गया। उसकी त्रन्तिम हृष्टि मैं कमी भी मूल न पाऊँगी। वे नैराइ्य की छाया लिए ग्राँसंतें।

कुछ दिन तो ऐसा च्रनुभव हुश्रा मानो मैंने कोई स्वप्न दे खा हो, पर वास्तनिकता को स्वप्न बनाना कठिन हो गया। मैं जीवन से निराश हो बैठी। जीवित रहो उसके समृतिश्रंश की रच्ता के लिए। लड़का होंते ही पिता जी ने ग्रनाथल्लय से बातचीत ग्रारम्म कर दी श्रौर वह एक वर्ष का सुकुमार नन्हा-

सा बललक बिना माँ-चपप की देव-रेख के पाला जा रहा था।

ग्रर्भी इन सभी बातों को हुए देंा वर्ष भी न बीत पाए थे कि मेरे जीवन में तुमने पदा़परा किया। मैं तुमसे दूर रहना चहहती थीt, पर तुम ? क्या कहूँ, जैसे मेरे चिना रह भी न पाते थे। मुंक्ष श्रब भी वह दिन याद है तुम विलायत से लौटकर घर ॠ्राये थे । मैं बाहर बैठी बाल सुखा रही थी कि इतने में तुम भैया के साथ श्रा गये। भैया ने हम देंनों का परिचय कराया तथा च्रन्द्र चल गये। भया के जाने के बाद तुम्हारे मुख से यह प्रथम वाक्य निकला था—"तुम कितर्नी सुन्द्र हो।"

स्राखिएर...हम देंनों का विवाह हां ही गया। मैंने बहुत चाहा कि तुम मुन-सी कलंकिनी से दूर रहां पर जन्न मैं उसको न बचा सकी तो इस विवावाह को भी न रोक पाई। यह सब कुछ मुभ्के विवाह के प्रथम दिवस ही बता देना चचाहिए था, पर बता तब रही हूँ जब्र मेंरे जीवन पर पद़ी गिरने वाला है ।

तुमने मुर्म सब प्रकार के सुख दिए। मैने जो कहा, वह किया। परन्तु मैं च्रपने में सूनापन एवं बेचेनी का श्रनुमय करती।光सती तों ह्संसी फीकी लगती। यदि कोई कार्य करती तो ऐसा लगता मानो मुभे उसमें रुचि नहीं है, केवल श्रभिनय कर रही हूँ । मैं चाहती कि मेरा मन पुन: वैसे ही सुख का ग्रनुमव करता, जबकि मैंने युवावस्था में पदार्पएका किया था, पर मैं ग्रसफल ही रही। माँ का हुऩय कहता-तुम तो इधर नरम गुदगुदे प्लंग पर सो रही हो च्रौर तुम्हारा कोमल पुत्र पत्थरों पर सोता होगा। तुम सो जाते, पर मेरी ॠ्याँगों से नींट्द विद़ा ले जाती। मैं रात के सुनेपन में रो उउती।

मन में इच्छा उठी कि, हरीश को लाकर च्रपने पास रख पाऊँ। इस पर मैंने तुम्हारे सम्मुख अ्रनाथालय के किसीं बालक को गं।द्द लने का विचार रखा, पर तुमने ॠ्राना-कानी की। मैं चुप हो गई, पर पहले से भी श्रधिक उद़ास। तुम्द़ारे एक मित्र मुक्के 'रहस्यमगी भाभी' कह कर बुलाया करते थे। एक बार वह बेले-"माभी, वैसे तो तुम हैंस रही हो, पर च्रपनी च्राँखों के पीछं यह दुःख की कालिमा क्यों छिपाए हुए है। बोला, तुम्हें रमेश ने क्या दु:ख द़े रखा है ?"

मैं पह़ले से भी ॠ्रधिक हैँस कर बोली, "न्ररे भैया काली-काली ग्राँखें ही सुन्दर लगती हैं।" हँसी के भीतर मैंने उस बात को उस समय तो भुला दिया, पर बाद् में सोचा कि वह मुभ्मे पहचान गया है। उसने मेरी श्राँखों में चिन्ता की रेखाएँ पाई हैं।

मेरे उढ़ास रहने पर तुम भी मुभूसे इस का कारा पूछने लगे। मैंने घर में किसी छोटे बच्चे का न रहना बताया और्रौर पुन: ॠ्रपने चिचार तुम्हारे सम्मुख रखे। तुम मान गए त्र्रौंर दूसरे दिन ही मैं हरीश कों ॠ्रपने पास ले ت्राई। मैंने च्रब सुख का श्रनुभव किया। उसको उच्च शिन्ता देने के विचार के साथ कला की शिन्ता देना भी स्वीकार किया। मैं चाह्ती थी कि वह भी ग्रपने पिता की तरह कलाकार बने।

मैं खुश थी उसको पाकर, पर तुम कुछ रूष्ट ही fदखाई देते। उसके अ्रा जाने पर प्रेम बैँट गया था। तुम मुभ्क पूर्या रूप से प्रहा करना चाहते थे, पर यह मूल जाते थे कि पत्नी होने के साथ-साथ मैं माँ भी हूँ। तुम ॠ्रधिक्तर कहा करते-"न जाने कौंन

से माँ-बाप क.ा बेटा है। तुम ता जसे एसं चाहरं हो जैसे ग्रपना ही हो।"

यह सुनते ही मेरे हृद्य में एक टीस उठती, परन्तु मैं हैँस कर तुन्हें उत्तर देती"शायद् हमसे भी बड़ों का बेटा हो।"

एक बार मैं दोंपहर को लेटी हुई थी तों वह देंड़ता श्राया ग्रौर कहने लगा-"माँ, माँ, श्राज मैं तुम्हारा चित्र बनाऊँगा। उठं भी।" सहसा मुके उसके बाप की याद़ न्रा गई। वह भी इसी प्रकार ज़िद्द किया करते थे । हरीश ने मेरा चित्र बनाया पर वह चित्र मेरे पहले वाले चित्र का प्रतिबिंब बन गया। मैं ग्रभी ग्राश्चर्य ही कर रही थी कि वह बोल उठा-"माँ, जब तुम पढ़ने जाया करती थीं, तब ऐसे ही लगती थीं न !"

मेरी च्र्राँखों में ت्राँसू उमड़ च्राए च्रोर मुँह से एक भ्राह् निकल पड़ं। इस छोटो-से शरीर में इतना बड़ा मस्तिष₹, कैसे श्रा गया। अ्रभी तो यह् दस साल का है तो ऐसी बाते करता है; ॠ्रागे चलकर न जाने चह क्या कर बैठे ?

इसी प्रकार धीरे-धीरे मेंे वैवाहिक जीचन के बारह वर्ष वयतीत हो गए। मैंने माँ के कर्त्र०यों एवं पर्नी के रूप में समन्वय करना चाहा, पर कहाँ तक सफल हों पाई, यह तो मेरे च्रन्तिम क्षएा ही बता रहे है।

लिखने को तो बहुत्त कुछ है, पर हाथ जवाब दे रहे हैं। 尹्रब तुम मरी मृं्यु का कारा भी सुन लो। कल रात हम लेटे हुए थे तो मैंने तुम्हुं हरीश को विदेश में शिन्ता प्राप्त करने के लिए भेजने को कहा, पर तुम नहीं माने। उस समय मैंने सोचा था कि वह सो रहा है पर वास्तव में वह जाग रहा था। मेरे बहुत श्रनुरोंध करने पर तुमने मुभ्भे डाँट दिया

था त्रौर कहा था-"मैं ग्रपने पुत्र कों जहाँ कहो भेज सकता हूँ, पर किसी के पुत्र पर व्यथ में ठ्यय करने के लिए मेरे पास धन नहीं है।"
सुबह् तुम चले गए तो मैंने देखा कि हर्रीश च्रभी तक कालेज नहीं गया है। मैंने इसका कारए पूछ्धा तो उसने एक नगा ही प्रश्न छेड़ दिया।
"माँ, एक बात पूछूँ ?"
"कहो!"
"में माँ-बाप कौन हैं ?"
"यह भी कोई पूछ्छने की बात है।"
"नहीं, तुम मुभे सच्ची बात बता दो ।"
"मैं च्रौर यह"
''माँ, मेरे सामने भूठ न बोलो । मैं सब कुछ्छ जानता हूँ। तुमने मुभे पाला है, पर मेरी नर्दीं हो ।"
"तुमसे किसने कहा ?"
'रंरात वह स्वयं ही तो कह रहे थे, 'मैं किसी के पुत्र पर व्यर्थ में धन व्यय नहीं कर सकता।' क्या यह सच नहीं है ?"

मैं यह सुन कर सुन्न रह गई। श्रोफ. यह सब क्या है ? उसने सब कुछ जानने की बड़ी जिद्द की श्रौर मुभें बताना पड़ा। पर जानते हों उसने मुभसे क्या कहा ? कहने लगा-‘तुमने मेंरे पिता के साथ विश्वासघात किया। श्रभी उनकी त्रात्मा को शान्ति भी मिल न पाई होगी कि तुम नई दुल्हिन

बन कर इस घर में पधारीं। क्या डनके नाम पर तुम जोवन नहीं काट सकती थीं ? तुन्हारे सौंदूर्य ने उनको भी धंखखा दिया च्रोंर इनको भी। तुमने इनसे भी विश्वासघात किया। विश्यासघातिनी, कलांकेनी।"

तुम्हें क्या कुछ बताऊँ? उसके मुँह में जो कुछ ग्राया कह डाला। काश, वह मेरे हृद्य को पहचान पाता। मैं तो केवल घुटनों में सिर रख कर बैठी रही। वह बर छोड़ कर चला गया श्रौर मैं देखती रही। सोचती रही। वात्तव में उसने ठीक कहा। मैंने उस से विश्वासघात किया ही था। तुमसे भी कर बैठी। तुमसे सब कुछ च्रब तक छ्रिपा कर रखा। च्रब मेंे लिए कुछ भी नहीं रहा है। पुत्र छोड़ कर चला गया है ग्रौर तुम भी सब कुछ्छ जान कर घृता ही करोंगे। एक कृतघन ठ्यक्ति के पास क्या होता है। उसके वश में तो केवल उसका जीवन होता है। श्राज मैं उसे भी मिटा डालूँगी। च्यच्छा, मुके भूल जाना । मैं घृराा के योग्ग हूँ । अ्रच्छा, चिद्धा।
-सुनीला।"
"सुनीला ! तुम च्रौर विश्वासबात ? मुभे विश्वास नह्हीं। तुम एक बार कह दें। कि यह सब भूठ है।" रमेश की ग्रावाज़ दीवररों से टकरा कर गूँज उठी। पर वह सुनीला तक न पहुँच पाई।
—कुमारी सन्तोष, बी० ए०, तृतीय वषे

## वेदना

वेद्ना, सिसक न तू, ग्रब बन न ग्राह्ह !
उस रजत की श्रनुपम थाली से,
जों चमक रही है नभ में;
त्रौर धीरे धीरे धीरे,
चलती जाती निज पथ में।
बिखरा दिये हैं जिसने, इस नील यवनिका के ऊपर; निज ग्रद्धश्य कर द्वारा, मिलमिल भिलमिल हीरक-क्या।

वह दे सन्देश तुंभे री! हो जा मौन, न ग्रौर बिछल ।।
वेद्ना, सिसक न तू, अ्रब बन न ग्राहा !
यह ग्रन्न ग्रौर जल की दुत्री,
यह शस्य-श्यामला वसुंधरा;
जिसके तन पर है शोभित,
यह सुरुम्य शुचि वस्त्र हरा।
रौंदा करते हैं नित ही हम,
जिसे कठोर चरएां के तल;
पीड़ित करते रहते हैं हम, समभ वज्र यह तनु कोमल। कहती यही धरा ग्रब तुभको, सहन शक्ति रख, बहा न जल ॥
वेदना, सिसक न तू, ग्रब बन न ग्राह्ह!
च्राती है जब रैन श्रोधियाली,
कहते हम जिसको मतवाली;
चन्द्रदेव के विरह में काली,
देख रही मिल जाये च्राली।
एकाकीपन का दुःख सहती, नहीं किसी से कुछ भी कहती; हो गई है क्लांत, क्योंकि एकाकी, फिर भी श्रोस करों में हँसती। तुभको यही बताती बाले! हँस हैंस हँस, धड़कन न गिन ॥
वेद्ना, सिसक न तू, ग्रब बन न ग्राह!
—कुमारी पुरुषोत्तमा कपूर, बी० ए०, द्वितीय वर्ष

## हिन्दी़ी-काव्य में प्रकृति-चित्र्रा

प्रकृति एक ऐसा विश्व-विद्यालग है जढ़ाँ मनुष्य जीवन में पदा़र्पया के साथ ही पाठ पढ़ना अ्रारम्भ कर देता है। इसमें अ्रध्यापक का कठोर शासन नहीं होता। प्रक्कृति देवी के वास्सल्यपूर्या विशाल प्रांगया में उसके मन तथा हृढ़य का ख्वतः विकास होता रहता है। कभी उषा तथा सन्ध्या की श्रपूर्व लालिमा पर विमुग्ध हुग्ग्रा, कभो गगनचुग्बी हिमाचछ्हाद्यित श्रनन्त पर्वतराजि का श्रवलाकन कर गद्गद् हुग्ञा, कभी रजनी के चन्त्रवद्न कों तथा ताराओ्रों से विभूप्षत उसकी सघन च्रलकराशि को निहारार उसने अ्रात्म-विस्मृत्ति के श्र्रनन्द्र का प्रनुभव किया, तो कमी एकांत विस्तृत सरिता के सीमांत का चुम्बन करते प्रवाद को ढ़ेख वह एक विराट् शानित्ति में तल्ल्लीन हो गया। प्रकृति एक ऐसी पृष्ठरूम्म है, जिसके बिना मानरंगय जीवन-नाटक की कल्पना करना अ्रसम्भव है। दुःख, सुख, अ्रानन्द्, अ्यवसाद, ग्राशा, निराशा, जन्म, मृंयु अ्रभ्थान् उसके समस्त कार्यकलापों में वद्ध एक जीवन-सहचरी के समान उसके साथ घुली मिली रृती है । धागेतितिटासिक काल की ग्रसम्ग कही जाने वाली जारियों के साहिल्य से लेकर अ्राधुनिक काल की परम सम्य जातियों के सांहृंत्य में निम्नलिखित प्रकार से प्रकति ने मनुध्य-जीवन पर श्पपनी छाप छंख़्री है :-
?. अ्रालग्बन रूप में आकृति-जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया है कि गर्यद्र प्रकृति एक ग्रनन्त सुपमा, ग्रनन्त सौंदये, ग्रनन्त विस्मय का भएडार है तो पुरुष र्वभाव से ही सौंद्रो्योपासक प्राखी है। प्रकृति के

सात्विक, शुद्द रूप का पान कर श्रात्मविभोर हो उसने ॠ्रपने भावों का सीधि रूप से प्रकटीकरा किया। प्रकृति के श्रपने निजी स्वतन्र्र रूप का वर्गान विश्व-साह्दित्य के महान् कलाकारों की कृतियों में बराबर मिलता है। वाल्माकि, कालिग़ास तथा श्रन्य संक्कृ-कवियों के साहित्यावलोकन से उनके ह्दद्यं का प्रकृति के साथ सरल, च्वच्छ तथा सीधा सम्बन्ध दृप्रिगांचर होता है। पंचवटी में लन्म्या हेमन्त का कैसा च्र्य देख रहे हैं, उसका वर्शन भ्रादि़ कर्कि वाल्मीकि ने इस प्रकार किया है -

ठ्यामिश्रितं सर्जकद़्ब्बपुण्पेन्नवं जलं पर्वतधानुताम्रम्।

मयूरकेकाभिरनुप्रयातं सौलापगाः शीघ्रतरं वहृन्ति ॥

रसाकुलं पट्पद्यसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रभामम।

ग्रनेक वर्शां पवनावध्रूतं भूमौ पतं्याम्रफलं विपझ्वम्॥

मुक्तासकाशं सलिलं पतद्वे सुनिमेलं पच्रपुंटु लग्न्नम ।

चुछटा विचर्सच्छह़ना विह्लाः मुरेन्द्रदतं तृपितः पिबन्ति॥
"पर्वत्वं नीियाँ सर्ज घ्योर कढ़म्ब के कूलों से मिश्रित, पर्चत-बतुत्र्यों से लाल, नयं fंगरे जल से केसी शीद्रता से बहृ रही हैं, जिनके साथ मांर बोल रहे हैं। रस से भरे भौंरों के समान काले-कांल जामुन के फलों को लंग खा रहे हैं। अ्यनेक रंग के पके ग्राम के फ.ल वायु के मोंकों से ट्टरकर भृमि एँ गिरते हैं। व्यासे पत्की, जिनके पंख पानी से

बिाड़ गये हैं, मोती के समान इन्त्र के दि़गे हुए जल का, जो पत्तों की नोकपर लगा हुग्रा है, हर्षित होकर पी रहे हैं ।"

अ्रादि कवि का यह कैसा सूर्द्म प्रकृतिनिटत्त्नएा है, वस्तुग्रों ं अ्रौर ठ्यापारों की की सी संश्लिप्र योजना है !

कविवर ‘दरिग्रोध’ के ‘प्रिय प्रवास’ का ग्रारम्भ भी इसी कोटि में ग्राता है :दिवस का ग्रवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी श्रब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा ॥ विपिन बीच विहृंगम-बृन्द़ का, कल निनाए विवर्धित था हुग्रा। घनिमयी विविधा विह्गावली, उड़ रही नभ मंडल मध्य थी॥ अ्रधिक पौर हुई नभलालिमा, सब दिशार अ्रनुरंजित हो गई। सकल पाद़प पुंज हरीतिमा, अ्ररुरिामा विनिमजित सी हुई॥ फलकने पुलिनों पर भां लगा, गगन के तल की पद़-लालिमा। सरित श्रौ सर के जल में पड़ी, ग्ररुएाता ग्रति ही रमसीय थी॥ सन्दे़ह नहीं कि इसमें कवि ने प्रकृति का वस्तुगत चित्र्या श्रति सफलतापूूर्वक किया है।
₹. उद्दोपन रूप में 习क्रृति—का亏ग के संयोग और्रौर वियोग, द़ानों पत्तों में उद्दापनरूप में प्रकृति को श्रति सुन्द्रर ढंग से वसिति किया गया है। ग्रालम्बन विभाव के श्नुनुसार ही उदीपन विभाव का भी साहित्य में महतवपूर्णा सथान है। उसमें मानवीय भावों, चेश्राग्यों तथा क्रियाग्रों को उदीप्त करने के

ت्रर्थ में कविगया प्रकृति का ग्राश्रग लेते हैं । मानव-सदृचरी प्रकृति के श्रनन्त रूपों कों इस प्रकार देखनने का ग्रभ्यास होता है, जैसे वह उनके सुख्व-दु:ख को समभती है और प्रतिक्किगा में श्रपने रूप बद़लती रहती है।

वियोगिनी नायिका प्रकृति के विविध मनोहर रूपों में ग्रपने प्रिय का श्राभास पाती है, कमी मन्द गति से चलने वाली सुगन्वमयी समीर को श्रपने पिय तक उसका सन्द़ेश पहुँचाने की विनय करती है तो कभी उन्हें श्रपने प्रियतम का प्रतिरूप मान उनसे भिन्न-भिन्न प्रश्न पूल्रती है। अ्रतः संत्त्तप में हम कह सकते हैं कि वह प्रकति कों ही ग्रपनी जीवन-संगिनो के रूप में निंहार श्रपनी सुखदुःख की भावनाग्रों की अ्यभिग्र्थक्ति करती है। । तुलसी के राम भी इसी कोटि में श्या, उन्माड़ की इसी ग्रवस्था में.....

हे खग मुग हे मधुकर श्रेनी,
तुम देखी सीता मृगनैनो॥
कहते फिरते श्रपनी प्रिग्रमा सोता के विपय में बन के पशु, पच्चियों श्रौर रमसीय कुसुमों से पूळ्बते हैं । श्रर्थात् ज्स श्रवसाद़ के समग राम ने प्रकृति के प्रफ़ल्लित भिन्न रूपं का झ्यपने दु:ख का भागी बनागा। वियोग की दारुएावस्था में मानव का शीतलता, सुख श्रोर शान्ति की सन्देशवाहक प्राकृतिक वस्तुयें भी दु:ख एवं पीड़ावर्द्यिनी घतीत होता हैं। अ्रपने प्रिय के वियोग में अ्राठ-ु्राठ अ्याँसू बह़ाने वाली विरहिएी नायिका कां शबनम की श्वेत बूँदे भी उसके दु:ख की भागी बन रुद़न करता प्रतात हांती हैं । संयोगावस्था में सधा-वर्षाल करने वाला सुधांशु भी वियोगावस्था में विरहाजिन कों उद्दोव्त करने वाला प्रतीत होता है। प्रकृति के अ्रनल्हादपूर्लाँ हृर्य

गावरथा में मानव के सुखों में ग्रभ्युदय की श्रोर संकेत करते हैं और्रै दु:खावस्था में वही हैप्र्य उसके श्रसहनीय दारुएा दुःख को प्रदीप्त करने के साधन प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मानव को दुःख्व में प्रकृति समदुखिनी श्रैर सुख में नवीन ग्रैौकिक छटा श्रौर ज्रनुप्पम प्रभा श्रौर सौंदर्य से चुक्त प्रतीत होती है।

प्रेम-गर्विता, नवपरियीता उर्मिला श्र्रपने प्रियतम लन्ममएा के संसर्ग में चातक की पिंडपिंड की रट को श्रथंहीन समभती है, लेकिन कुछ काल पश्चात विपन्न, विधुरा श्रौर विरहियी होने के नाते चातकी की 尹्यसीम वेद्ना को समभ कहती है.

चातकि, मुभको श्राज ही,
हुग्रा भाव का भान।

> हा ! वह तेरा रूदन था,
> मैं समभी थी गान ॥
३. प्रकृति का मानवीकरा। (Humaniation of Nature)- अ्रपने ह्द्ग के प्रसार व ॠ्रपनी सरस भावना तथा विश्वठ्यापी प्रंम द्वारा मानव प्रकृति के जड़, संज्ञाशून्य, प्राएहीन व्यापारों तथा हृश्यों में अ्रपनी ही प्रतिब्लाया देखेखा है, अ्रपने ही समान जीवन के विविध कार्यों में उसे तल्लीन देखता है। सरिता उसके लिये के चल सरिता ही नहीं रह जाती, प्रव्युत श्रपने प्रियतम के मिलनार्थ प्रंम-विह्नल अ्रभिसारिका नायिका बन जानी है। रजनी तारकों के पुष्पों से सुशोमित चन्द्र के शीश-पूल से सुसजित अ्रपने प्रियतम का पथ निहारती विरहिएी रमखी बन जाती है औ्रौर वृत्त को मलिन छाया कभी नलपरित्यक्ता दुमयन्ती बनती है, तो कभी :-

कौन, कौन तुम परिहत वसना,
म्लान मना भूपतिता सी, वात-हता विच्चिछ्छन लता सी, रति श्ना श्ना-वनिता सी, नियति बंचिता ग्राश्रय रहिता, जर्जरिता पद़ दलिता सी, धूल धूसरिता मुक्त कुन्तला,

किसके चरगों की दासी।
8. शिक्षक के रूप में प्रकृति—कहना न होगा कि अ्र्रत्मदर्शन, अ्राट्मपरिष्कार तथा विश्वात्मा से सान्तात्कार कराने का प्रकृति को एक दर्पश तथा माध्यम मानकर भी वर्गान करने की प्रशाली कवि-परिपाटी में प्रचलित है। इस संबध में श्रंम्रे जी कवि वर्डस्वर्थ (Wordsworth) की रचनायें अभ्रमगयय हैं। छनके लिए प्रकृति एक देवी ग्रालोक, एक पारलौकिक सत्ता तथा एक ॠ्रमर सं्य श्रैर शाश्वत सौंदर्य है, जिसमें निमग्न हो वह जीवन-मुक्ति का श्रनुमव करते हैं। जैसे :-

My heart leaps up, when
I behold rainbow in the sky, So was it, when I was a child, So it is, now am I a man, So be it, when I shall grow old, Or let me die.
"जब मैं ग्राकाश में इन्त्रधनुष देखता हूँ, मेरा हृदय उछ्छलने लगता है। जब मैं ग्रभी बच्चा ही था तब भी मेरा हृदय (इसे देख कर) ग्रानन्द् से उछलता था गौर श्रब जब मैं एक मनुष्य बन गया हूँ, तब भी मेरा हृदपय वैसे ही तरंगित होंता है श्रौर जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब भी वैसा ही रहे, नहीं तो अंच्छा है कि मेरी मृच्यु श्रा जाये ।"

तुलसीदास ने भी प्रकृति के इस शिन्काप्रद् रूप को भलीभाँति ढ़ेखा ग्रौंर उसका वर्गान किया :-

वरषा-ॠतु-प्रवेस बिसेप गिरि, देखत मन भ्रनुरागत।
चहुँ दिसि बन सम्पन्न,
बिहग मृग बेलत सोभा पावत।
जनु सुनरेस-देस-पुर, प्रमुद्दित प्रजा सकल सुख छावत।
4. मक्काते पृष्ठ भूरिं के रूप में :-जिस प्रकार नाटक की मनोमुग्धता बढ़ाने के निमित्त ₹्टेज सैटिंग ञ्रर्थात स्थानीय हृप्यों तथा ब्यौंरे की श्रावश्रकता है, उसी प्रकार कवि-लोग च्रपने कथानक को ग्राकर्षक बनाने के लिए प्रकृति की सरल, मोहक हृश्यावली का विसतृत वर्षान करते है। इस शैली द्वारा वर्गन में एक भठ्यता, नैसगिंकता तथा विशालता की अ्रनुमूति पाठकों को होती है। यह प्रवृत्ति च्रंम्रेजी-कवियों तथा उपन्यासकारों में, विशेषकर उपन्यासकार (Thomas Hardy) टामस हार्डी में बड़ी च्रधिकता से पाई जाती है। यत्र-तत्र प्रेमचन्दु ने भी च्रपने उपन्यासीं में कुछ ऐसे हल्के रंग छिड़के हैं।

यह कहना ग्रसंगत न होगा कि रहस्यवाद़ी कवियों ने भी परम-तवव के दशेनार्थ प्रकृति को ग्रपना माधग्यम बनाया है। जैसे राम कुमार वर्मा न्रपनी काविता 'यह तुम्हारा हास भ्राया' में फटे हुगे वादललं से निकल रहे ज्यों|तिपुज्ज प्रभाकर में. ईश्वरीय न्यानन्द्द का मधुमास देखते हैं।

यह तुम्हारा हास भ्यागा, इन फटे-से बाढ़लों में, कौन सा मधुमास ॠ्राया ? यह तुम्हारा हास च्राया।

मद्दादे़ेी वर्मा 'नभ की दीपावलियों को च्रपने प्रियतम के मिलनार्थ सम्बोधित करती हैं।

करुसाॅकर को त्राता है, तम के परद़ों में ध्राना।
नभ की दीपावलियो!
त्वएा भर को तुम बुभ जाना।।
ت्रब देख़ना यह है कि हिन्दी-साहित्य के एक हज़ार वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में हमारे कलाकारों ने प्रक्ति के किन-किन रूपों को देखेने का प्रयन्न किया है ।

साहिंत्य जनसमुद़ाय की विशिष्ट प्रवृत्तियों का शब्द-कोष होता है, जिसका सृजन समय-विशेष की ऐतिहासिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों की पृष्ठ-भूमि में होता है। ग्रादिकालीन ऐंतिहासिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि "सवान्तः सुखाय" साहित्य का उतपाद़न ॠ्रसम्भव था। उत्तर-पश्चिम से मुसलमानों के च्राक्रमए हो रहे थे, जिनसे लोहा लेने के लिए भारत में कोई केन्द्रीय सत्ता न थी। स्थानीय राज्यों के शासक ग्रपनी-ग्रपनी प्रभाव-वृद्धि के लिये परस्पर लड़ते-भगड़ते रहते थे । ऐसे ॠ्रशान्त वातावरसा में जबर्कि भारत की ख्वतन्त्रता-लद्मी विपत्ति-प्रभ्त थी, केवल ऐसे साहित्य की सूष्ट्रि ही सम्भव ःी, जिसमें देश की वीरपरम्परान्र्रों को बनाए रखने के लिये भाट, चारशा अ्रादि देंद्धा, कवित्त लिखकर अ्रपनं† काव्य-शक्षित की इतिश्री समभ्कते थे। प्रकृति के निजी स्वतन्त्र रूप को देखने का न हीं उनके पास ग्रवकाश था ग्रौर न ही संवेदननशील भावुकता। वह कुछ च्र्रधिक शिच्तित भी न थे। इसीलिये उनकी कविता में विद़ग्धता का अ्रभाव बराबर खटकता रहता

है। वह प्रकृति के विशाल कीड़ा-न्षेत्र और ग्रामों के शान्त, सौम्य वातावरा से दूर बड़े २ नगरों में राजात्रों तथा सामन्नों के राज-दूरारों में निशिवासर रहते थे ग्रथवा उनका श्रधिकांश समय समरस्थल में ग्रपने संरंत्नकों अ्रथवा सामन्तों की सेनाग्र्यों को प्रोंस्साहित करने में ज्यतीत होता था। यही कारा है कि प्रकृति देवी के जिन ग्राल्हादक्करो विविध रूपें का वर्गान प्राचीन संरकृत-काठ्य में मिलता है, उसका इस काल में सर्वथा विलोप हों गया है। यृंगार तथा वीर के उद्दीपन विभाव के रूप में कहीं ₹ सकेत देखने को मिलते हैं। जसे "वृध्वीराज रासो" में पृथ्वीराज नट द्वारा शाशिश्रता की सौंदर्य-गरिमा को सुनकर इतना स्राधक मुग्व हो जाता है कि वर्पाॠ्हनु में उसे शाशिक्रता का ग्रभाव बुरा लगता है आ्योर घनवार घटायें, मंगों का शार तथा नन्द्रीं ₹ बूँटें उसकी काम-वासना को सचेत करती हैं। देखिये :-

मांर सोर चिहुँ श्रोर, घटा ग्र्रासाढ़ बंधि नभ।
बच दादुर भिंगुरुर, रटन चातिग रजत सुभ।
नील वरन बस्ु मतिय, पहिर अ्र्राभ्रंन च्रलंकिय।
चन्द्व बधू सिर चयंज, धरे वसुमति सुरुजिय।
वरसत घन मेच सर, तब सुंबरे जद्व कुँ"ग्ररि।
ननह्टंस धरि धारज सुतन, इप कुटे मथ्थ कर।
वर्षा का रम्य ह्र्य, दादुर श्रोंर भींगुर तथा चातक की रटन उसे कामातुर कर देते

हैं और्योर वह शाशित्रता को प्राति के लिए ग्रधिकाधिक ग्रातुर हो जाता है। कहीं २ श्रलंकार-बूप में भा प्रकृति का उपयोंग किया गया है। जैसे :-

> मन ग्रति भयो हुलास।

विगसि जनु कोक किरन रवि ॥
प्वध्वरराज के सौन्द्र्य तथा प्रे पर मुग्व हुई पद्मावती श्रपने प्रियतम के संवादद्धाता शुक का दश्शेन कर ऐसा सुख प्रास करती है, जैसे दिवाकर को निहार कर कमलिनी।
श्र्तः हम देखते हैं कि इस काल में श्रधिकतर कवियों में प्रकृति-निरीज्त्रा का विशेषतया श्रभाव ही रहा । गुद्ध के भापएा रक्तपात में ही उनकी हृत्रि डूबी रही।

हिन्द़ी-साह्हिं्य के स्वया-युग भक्ति काल में यघ्यपि कविता 'सचन्वः सुखाय' लिखी गई तद्यपि उसका विपग तथा ग्रालम्बन प्रधान रूप में पारलौकिक सत्ता ही रहा। भक्ति काल के पूर्वाद्द्ध के निर्गु एा कवि कवीर तथा उनके सुर में सुर मिलान वाल ग्रन्य कवियों में एक रहस्य, गुल्द, अ्यरगांचर, अ्रहश्र्य घट के भीतर रहने वाला शाक्ति का सन्त्वालकार करने का भरसक प्रग्न दिखाई देता है। हश्चमान प्रं्यन्त विश्व में ईश्वरोग विभूतियों पर उनका मन जैसे रमता ही नहीं था।

च्रलंकार तथा प्रतीक रूप में यत्र-तत्र प्रकृति के कुब ठ्यापरों का वर्गन मिलता है। पर स्मरएा रहे कि प्रकृति उनके लिए साध्य नहीं थी, एक साधन था। गही कारा है कि प्रकृति के ग्रनच्त विचित्रालय से उनर्का श्र्राँखें $\dot{\text { मिच ची हुई थीं। वन, पर्वत, सरोंवर, }}$ सरिता, सूयं. चन्द्र, ऊवा, सन्ध्या, वृत्त, लता तथा दूर-दूर तक विस्तृत खेतों की शोभा उनके काळ्य में प्रवेश न कर सको। इस

सम्बन्ध में एक्ज्शाध उदादहरा देना उचित होगा-

माली ग्राघत दे़ेखि के,
कत्तियाँ करें पुकारि।
फूली फूली चुन लिये,
कालि ह्हिरी बारि॥
पे म-मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि की हृष्टि बाह्य संसार पर श्यवश्य गई है, परन्तु गौरा रूप में। प्रकृति का उपयोग कवि ने केचल उस सीमा तं ही किया है, जहाँ तक वहृ उसे परम-तल का अ्राभास कराने में सहगोग देती है। उनके हुद्यय का सीधा सम्बन्ध प्रकृति के संग द़िखाई नहीं देता। यह नहीं कि उन्होंने प्राकृतिक पद़ार्थों का वर्शंन नहीं किया, परन्तु वह्त वर्शान स्वभावनिस्मूत तथा प्रकृति-प्रेंम-जन्य नहीं है, वह् एक रूढ़ि, एक परम्परा-पालन के रूप में ही हुग्रा है। वृत्तों, पन्तियों अ्रादि की एक लम्बी तालिका भर कर रख दी है।

विप्रंभ श्रृंगार में उद्दीपन रूप में ही प्राचीन लीक पर चलंते हुए बारहमासे में प्रकृति की अ्रनन्त चेपाप्र्ंों और रूपों का वर्श न मिलता है-

खडग बीजु चमकै चढुँ ग्रोरा, बुंद्वान बरसहिं घन घोरा। दादुर, मोर, काकिला, โिऊ,
गिरे बीजु घट रहै न जोऊ।
कुछ्गमक्ति तथा रामभक्ति शाखाभ्यों के श्रमर गायक सूर तथा तुलसी बाह्य विश्व में श्रपने ग्राराध्य की स्थापना कर मनस-तुष्टि प्राप्त करते थे। उनका सभी ब्ने्द् श्रवने उपान्य के कर-कमलों में सर्पर्पित मूजा के पुष्प थे। स्वतन्र्त तथा ग्रालम्धन-रूप में कविता उनके

काॅय का विपय न बन सकी। पर उद्दीपनरूप में कृ हा तथा राम की विहार-स्थली तथा पद़ांकित भूमि बृन्दावन, गोकुल, कालिन्द़ी, कद्न्ब, करील, कुंजवन, चित्रकूट, किषिक्कन्धा, श्रयोध्या, सरयू , पंचवटी श्राड़ि का उल्लेख सम्पूर्या भक्तिभाव से घुक्त च्रवश्य मिलता है। उनके प्रकृति-चित्र सरसता, सजीवता तथा मूर्ति-मत्ता लिये हुये हैं, क्योंकि उन्होंने उन स्थानों का क्या-का़ तथा प्रत्येक कोए भ्रद्धा त्रौर प्रेमपूर्या द्वष्टि से देखा था। अ्यंलकार, प्रतीक तथा नीति के उपलन्र्य में मी दोनों कवियों ने विशेषकर तुलसीढ़ास ने प्रकृति का उपयोग किया है:-

खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीना। कुंद कली दाएड़िम दाामिनी, कमल सरट़ ससि ग्रहि भामिनी। वरुन पास मनोज धनु हंसा , गज केहरि निज सुनत प्रसंसा।
यहाँ कवि ने सीता के सुन्दूर नेन्र, नासिका, ग्रीवा, केश, वारी, द़ाँत, मुख श्रादि अ्यगों के वर्षनार्थ प्रसिद्ध प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया है।

प्रकृति के प्रल्येक ठ्यापार में वह उददेश अ्र्रोर ज्ञान की खोज करते हुये शरद़ का वयांन इस प्रकार करते हैं:-

रस रस सूर्खि सरित सर पानी। ममता ं्याग करहिं जिमि ज्ञानी॥ जानि सरदु 尹तु खंजन अ्राये। पाई समय जिंमे सुकृत सुहागे ॥ पंक न रेनु सोह ग्रसि धरनी। निति निपुन न्प के जसि करनी।। जल संकोच विकल भई मीना

ग्रबुध कुटुँबी जिमि धन होना।
सर को गाियाँ कृष्एा के विरह में पावस ॠतु में इस प्रकार ज्वलंत-शाल हां। उठती हैं :-

परम नियोगिन गोाविन्द्र बिन,
केसे बितवैं दिन सावन के ?
हरित भूमि, भरे सलिल सरोवर,
मिटे मग मोहन च्रावन के !
घुमरि चमंड़ि दामिनी मद़न,
धनुष धरि धावन के ।
दादुर मोर सोर सारंग मिल,
सों हैं त़िसा सूरमा बन के ॥
सूरदास की हिषिट वर्षी-ॠतु द्रारा उत्पन्न प्रकति में एक नवीनता, सरसता तथा मनमेंहकता पर नहीं टिको, प्रत्युत गोपिकान्र्रों की वियोगागिन्न को उदीप्त करने वाले प्रभाव पर ही जमी है। चथा-

देखि री हरि के चंचल नैन।
खंजन मीन मृग चपलाई, नहीं पटतर एक सैन ॥
राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल कुसंसय जाति।
निसि मुद्रित प्रातहिं वे विकसत, ये विकसत दिन राति।।

खंजन, मीन, मृग, राजिवदुल, इन्दीवर, शतदल द्वारा नेत्रों का उलकर्ष दिखाने के लिये व्यतिरेक अ्रलंकार की योजना है। सपष्ट है कि प्रकृति के च्रनन्त च्राल्ट्टादकरी स्रूप पर कवि का हृष्टि ने विमुग्ध होंना नहीं सीखा। मुखूय विषग कृष्या तथा उसका विश्व-ठ्यापक सौंद्र्य है; शेष ₹मझत हेय तथा निरर्थक है।

रीतिकाल भारतीय इतिहास में न्रपेक्ष्-

तया सुख च्रोर शान्ति का काल था। छोटेछंटे राज्यों के शासक कर्तन्य-निमुख हो च्रमनी-अ्रपनी विलास-वह्दि को तृप्त करने के लिए ग्रपने राज-दरचर्रों में कवियों को च्राश्रय दे रहे थे औ्रैर कवि लोग भी ग्रपने कवि-कर्म का विस्मरएा कर न्रपने संरक्षकों की कुवासनाॅ्य्रों को उद्दोण्त करने वाले काऽय के सृजन में तल्लीन रह्ते थे। ऐसे समय में सतृसाहित्य की सृष्टि, जिसमें सरलता, शुचिता, तथ्यों की गथार्थता तथा प्रकतिचित्र्ा की प्रधानता रहती है, ग्रसम्भव ही नहीं, ग्ररिंतनीय भी थी। उनके मानसपटल में प्रकृति-चित्रांकन तो दूर रहा, ग्रासपास के जनसमुद़ाय समाज तथा देश का चित्र भी कढ़ापि प्रतिबिम्वित नहीं हो सका। यही कारा है कि श्रलंकारों, नायिका-भेद् की रूढ़ियों तथा परम्परान्रों में खोया हुन्र्र इस युग का साहिंट्र प्रकृति-देवी के शुभ्र चन्न्रवऩन से श्रालंांकित न हो पाया। केवल उद्दोगन-रूप में प्रकृति-दे वी एक कात दार्सी के रून में सत्रालना में खंई हुई करवद्ध खड़ी द्रिखई देती है। रो त-काल के ग्रादि कवि केशव ने गन, उपनन, नगर, सरिता, अ्रादि के चित्रा के लिए निग्रम निर्धारित कर दि़िये थे, जितके च्रनुसार कवि श्रभिलपित प्रकृति चित्रों में निर्दिप्र वस्तुन्र्ंों का उल्लेख मात्र कर देते थे । ये चाटुकार कवि ग्रपने ग्राश्र्यद़ातात्र्रों की प्रसन्नता के हितार्थ उनके कृत्रिम वैभव का वर्गान करने लगते थे। जर्ंस

छूट्टत फुहारे सोई बरसा सरद रितू, श्र्रौर सुखदाईई है सरद़ विरकाइ की। हेमन्त सिसिर हूँ ते सोरे खसखाने,

जढाँ ब्विन रहैं तपति मिटत सच काउ की।
ग्र'प्रे जी राज्य-सत्ता के स्थापित होने के साथ कला तथा साहिंत्य के भी नवीन माप-दंड स्थापित हुए । यूरोपियन साहिंग्य के श्रध्ययन से हमारी चिंतनप्रयाली में एक महान् परिनर्तन त्राया। रीतिकालीन एकांगो कविता के विरुद्ध, जिसमें केचल नारी को वासना तथा काम तुपित का साधन मानकर कवि लोंग श्रपने कवि-कर्म की इति श्रो मानते थे, एक महान् प्रतिक्रिया हुई।

भारतेन्दु रीति-काल तथा अ्याधुनिक काल के सन्चि-स्थल पर खड़े हो मानो एक हाथ से प्राचीन युग पर यवनिका-पतन कर रहे थे, तो दूसरे हाथ से नवीन युग के नवीन नाटक के ग्रभिनय की योजना कर रहे थे। जहाँ उन्होंने काइय की विषय-सीमा का विस्तार किया, वहाँाँ उन्होंने प्रकृति-निरीन्का को रुढ़िगत रोति के विरुद्व अ्रान्द्योंलन भी किया। यद्यपि उनका प्रकृति-चिच्चिया भी कोई विशेप नर्वीनता लिये हुए नहीं हैं, उसमें भी प्राचीन प्रथा के श्रनुसार वस्तु-परिगयान को शैली का बराबर अ्रनुसरा मिलता है, तथापि द्रि में कुष्ब नवानता, कुब परिवर्तन श्यवश्य प्रांतिभासित हांने लगता है। जैसे-

कहुँ तीर पर कमत श्रमल सोभित बहु भाँतिन।
कहुँ सैवालन मष्य कुमुद्दिनि लगि रही पॉोंतेन ॥

परन्तु ग्रलंका<-पियता ग्रागे चलकर प्रकृति-दृर्शन में बाधा-सवरूप खड़ी हो जाती है। प्रकृति के विविध रूपों के साथ उनके

ह्द़्य का कोई विशेष ग्रनुराग लच्त्वित नहीं होता।

श्रोधर पाठक अ्रनश्य ऐसे कवि हैं, जिनके ह्द्रग का योग प्रकृति के विविध रूपों अंर ठ्यापारों के साथ देखने को मिलता है । उन्होंने, जान पड़ता है, प्रकृति को श्रपनी श्रॉरों देखा है अ्रोर उसके च्राल्दाद्कारी रूप पर वह मुग्ध भी हुए हैं। ज्रपने ‘हिमालय' तथा ‘काश्मीर-सुषमा’ में वह लिखते हैं अ्रगशित पर्वत-वंड चहूँ द़िसि देत दिखाईई । सिर परसत ग्याकाश,चरसा पाताल छुुग्राई। संहहत सन्द्दर खेत-पाँति तर ऊपर ळाई। मानहु वैधि पट हरित स्वर्ग-सोपान विछ्ठाई।

परन्नु म्रलंकार-चोजना तथा वस्तु परिगएान की शैलो को ग्रपना कर चलने के कारएत उनका यह् वर्ार्न सरसता खोने लगता है।

$$
\begin{aligned}
& \text { काश्मीर-सुषमा में वह लिखते हैं- } \\
& \text { धनि सुखमा-सुख-मूल, } \\
& \text { सरित-सर-कूल मनोहर। } \\
& \text { धनि सागर-सम-तूल, } \\
& \text { विमल विस्तृत 'डल बूलर'॥ } \\
& \text { मान सरोवर-मान हरन, } \\
& \text { सुन्द्रु 'मान सबल’। } \\
& \text { धनि ‘गंधरबल’ ‘गगरीचल’, } \\
& \text { श्रीनगर ख्वचछ ‘उत्न’॥ }
\end{aligned}
$$

द्विवेने़ी जी के उपरान्त हिन्द़ी-साहित्य के रंगमंच पर प्रसाए, पन्त, गुन तथा निराला, इन चार देदं, व्यमान नच्त्रों ने अ्रपने शुम्र अालोक से साहिट्याकाश का चित्र पूर्ए तरा परिवर्तित कर दिया। इन्होंने घकृतिति को स्वतन्र्र रूप में भी देखा। 'Wordsworth' वर्डस्वर्थ के समान उसमें एक द़वी ग्यालोक

की छटा को भी पहचाना। मानवीय दु:ख, सुख; हास्य, रोद़न, संयोग, चियोग की भावनाग्रों से परिपूर्ए सह्चरी के रूप में भी ड़ेखा, मानवीय ठ्यापारों तथा चेप्राग्रों से श्रनुरंजित मानवीय रूपों में भी।

प्रसाद् जी ने ॠ्रपनी 'कामायनी' में जहाँ प्रकृति के ग्रति मधुर, च्रानन्दुकारी ₹्वरूप का वर्ार्न मी किया है, वहाँ उसके च्र्रांत भयानक, वीभत्स प्रलयंकरी रूप का ज्वलंत वर्ार्न भी किया है। प्रमुख छागावाद़ी तथा रहस्यवाद़ी कवि होंने के नाते उन्होंने प्रकृति में परम सचिचद़ानन्द्ध ज्योसि का ग्राभास भी पाया है ग्रैर उसे मानवीय रूप में भी देखा है-

श्रम्बर पनघट में डुबो रही,
ताराघट ऊषा नागरी।
तथा
रजनी की रोई ग्राँखें
छ्रालोक बिन्दु टपकातीं।
तम की कार्ली छलनायें उनまो चुप-चुप पं जात́ ।।
प्राय: ञ्रालेचकों न '‘ुुमित्रानन्द्न पंत’
 (Wordsworth) कह कर पुकारा है। ंजस प्रकार च्न्रंत्रे जी कावि वर्ड्सवर्थ कं प्रर्कात के साथ खवाभाविक जन्मजात च्रनुरांक्त थी, उसी प्रकार प्रकृति-पुन्र न्रलमोड़ा के कसौनी ग्राम की रम्य उपत्यका में विचरने वाले इस कर्व ने ॠ्रपने कोकिल काठ से प्रकृति के श्रमर गान गागे हैं। प्रकृति का उन्होंने सुद्दमातिसूद्दम निरीच्त्रा किया है च्रौर उसके पल-पल बद़ंलते वेष को fिहारा है। जहाँ प्रक्रति में उन्होंने मानवीय भावों की ॠ्राभा देखी है, वहाँ ت्यनन्त को प्रकृति

के माध्यम द्वारा भी ड़ेखा है। प्रकृति उनके लिए जड़, हृतचेतन, ग्रज्ञात, ग्रपरिचित-सी सत्ता नहीं रह जाती, वह पूर्णारूपेशा सग्राश होकर चिर-परिचिता सहचरी के रूप में उनके जीवन के निकटतम सम्पर्क में च्राती है। जैसे नौका-विहार में गंगा का यह वर्ार्न-

> सैकत शैगा पर दुग्ध धवल, तन्बंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, लेटी है शान्त, क्लान्त, निश्चल । गोरे च्रगों पर सिह्र-सिहर, लहराता तार तरल सुन्दर्र, चंचल न्रंचल-सा नीलाम्बर।
उपरोक्त कथन का प्रत्यन्त प्रमाएा है। कवि यह मानता है कि इस संसार में प्रकृति मानवता को शान्ति च्रौर सुख की त्रोर ले जाने की त्क्तता रखती है, परन्तु खेढ़ है कि अ्राधुरिक काल की अ्रार्थिक जटिल समस्याश्र्रों में ग्रस्त प्राएी को प्रकृति के उज्ज्वल मुख की च्रोर देखने का च्रवकाश नहीं-

कहाँ मनुज को त्रवसर देखे मधुर प्रकृति मुख? भव त्रभाव से जर्जर प्रकृति उसे देगी सुख ?

गुप्त जी प्रधानतया एक राप्र्रांय कवि हैं। दे़श के च्रतीत गौरव, गरिमा तथा च्रतीत संरकृति के प्रति उनकी च्रपार श्रद्या तथा च्रनुरक्ति है च्रौर उनके काह्य का म्रोत इन्हीं भाव-केन्द्रों से प्रसकुरित हुन्र्रा है । इनके का亏ग्य में प्रकृति-र्नचत्रश तों अ्रनश्ग हुन्र्रा है, परन्तु प्रधान रूप में नहीं। कवि के हद्यग का प्रक्कृत के साथ रागात्मक संबंब बहुत कम लर्चित होता है। कवि ने उसका प्रयोग वहाँ तक ही किया है, जहाँ तक वह उसके कान्यसौंद़र्य की वृद्धि में सहायक हो सकी है। कहीं वह प्रषठठ भूमि के रूप में त्रौर कहीं

उद्रोगन के रूव में उन्के काय-कज़ावं का वर्ग़न करता है। 'पंच्वटो' तथा 'साकेत' में कुछ प्रक्रति-चित्र च्रवश्य स्राभाविक च्रोर सुन्द्र ढंग से हुये हैं। जैसे 'पंचवटी' में कवि का गह वरान :-

इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृति पटी का रंग, किरा काटकों से श्यामाम्ज्रर, फटा, दिवा के दूके च्रंग। तथा
'साकेत' में उनका चित्रकूट का वर्गान इस तधग का सान्ती है :-

श्रो गौरव गिरि उच्च उद्रार, तुभ पर ऊँचे ऊँचे भालड, तने पत्र मग छत्र पहाड़, क्या अ्राूर्व है तेरो भ्याड़, करते हैं बहु जोव विहार।
गुप्त जी ने प्रकृति को मानव-रूप, मानव वेश-भूपा, मानव की चेतनता, ₹फूर्ति, प्रेम घ्र्रैर सहानुभूति से पूर्वं भी देखा है। जैसे 'पंचवटी' में सीता की च्रलौकिक सुन्द्रता पर सम्पूर्य प्रकृति विमुग्व हो जाती है :-

हुँसने लगे कुसुम कानन के, देख चित्र-सा एक महान।
विकस उठीं कलियाँ डालों में, निरख मैथिलि की मुस्कान ।

## च्यथवा

कैकेगी की ईष्यापूूर्ष रामवन-गमन की वर-ग्राचना कों सुन प्रकृति भी कोधित हो। उठी :-

तब नभ भी मानो धधक उठा, संध्यारुराामा मिस भभक उठा।
उन्होंने उद्दीपन-रूप में भी प्रक्रति का

उपगोग कर उसको मानव के सुखों में उसकी प्रसन्नता को द्विगुर्शित करने वाली ग्र्रोर दु:खावेग में अ्र्धिक तोत्र करने वाली सिद्व किया है। जैसे दुष्यन्त को शक्रन्तला के वियोग में समीर भी उत्तत्त करती है :दुखदायी हो ग्राज गह शीतल सुखद् समीर। प्रिया बिना करता ठ्यथित मेरा तप्त शरीर।

श्री सूयेकान्त त्रिपाठी ‘निराला' प्रधान रूप से छाग्रावाद़ी कवि हैं। तथापि 巨नकी बाड का कवितान्र्रों में प्रगतिवाद्ध का पुट मिला हुग्रा है। छायावादी कवि होने के नाते उन्होंने प्रकृति को मानवीय रूपों तथा ठ्यापारों में संलग्न हेखेने का प्रयास किया है। प्रकृति के सरस, सरल, र्वाभाविक रूप को देख रफमने वाला ह्ट़्य उनका प्राप्त नहीं हुश्रा। परन्नु उनका प्रकृति मानव के दु:ख सख, सं योग, वियोंग, शोंक चिशोक, तथा उसर्की सम्पूर्श ग्रनुभूतियों से ग्रोंत्रोत है। जैसे "बादल-राग" तथा "सन्ध्या-सुन्द्री', केवल बादल ग्रोर सन्ध्या ही नहीं रह जांते, प्रत्युत वे मानथीय भावंां का प्रतिनिधिव्व करते हैं :-

ऐ निर्न्वन्व!
च्र्रंध-तम-ग्रगम-ग्रनग्गल—बादल !
ऐ श्वच्छन्द्द ! -
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उचछछृद्बल !

ऐ उदाम !
\#्रपार कामनान्र्रों के प्राशा !
बाधा-रहित-fवराट्ड !
ऐ विलन के प्लावन !
सावन घोर गगन के
ऐ सम्राट !
-(बादल राग)

दिववसावसान का समग
मेवमय ग्रासमान से उतर रही है
बह सन्ध्या-सुन्द्री परी-सो
धीरे धीरे धीरे। -(सन्ध्या-सुन्द्री)
महादे़ेवी वर्मा ग्राधुनिक काल की प्रमुख कवयित्री हैं। इनकी रचनाएँ निराशा और बेदेना से भरी हाती हैं, परन्नु उन दुःखों में ही सुख का ग्रनुभव कर, उन्होंने प्रकृति का ग्रवलम्बन लिया है। उनकी प्रकृति वियोग तथा पीड़ा से पूर्या है। वह सप्रारा आ्रैर सजीव है, जिसमें मानवीकरएा का सफल श्रायोजन किया गया है। मानव के द्दुय का प्रकुति के साथ ताद्वात्मय-संबध स्थापित किया गया है। प्रकृति में परम तव्व के श्राभास का श्रनुभव करते हुये, उसमें ही अ्रपने प्रियतम के अ्रनुपम सौंद़र्य का अ्रनुभव करती हैं।

घूंघट पट में माँऋ सुनाते
उ.पा के ग्रारक्त कपोल।
जिसकी चाहे तुम्हें है उसने,
ब्बिड़करं मुम पर लाली घोल।।
इन्होंने प्रक्रति का मानवीय श्टृंगार करते हुये कहा है :-

धीरे-बीरें उतर च्नितिज से
अ्रा वसन्त रजनी !
तारकमय नव वेसी बन्धन, शीश फूल कर शारि का नूतन, रश्मिवलय सित घन श्रवगु ठठ, मुत्ताहल ग्रभिराम बिद्छा दे चितवन से ॠपनी !
पुलकित श्रा वसन्त-रजनी !

ग्राधुनिक कविता तथा साक्डि्य की दिशा का परिवर्तन बड़ी शीघ्रता के साथ हो रहा है। रहस्यवाद़ी तथा छायावाद़ी कविता एक अ्रतीत इतिहास बनती जा रही है । देश की राजनैतिक तथा सामाजिक परित्थितियों के परिवर्तन के साथ साहिंग्य की मान्यताओं तथा उसके मूल्यों में भी एक महान् ग्रन्तर ग्राया। साहित्य के प्राचीन अ्रालम्बनों का सथान नवीन श्रालम्बनों ने लिग्रा। जो कुष कुत्सित, घृरित, अ्र्यप्पृश्य तथा अ्रमान्य था, वह मान्य, पूज्य, प्राह्य तथा प्रेय और श्रेय हो गया। राजा, रानी, प्रासाद, वन, उपनन के स्थान पर श्रमजीवी, खेतिहर, खलिहान, भग्न कुटीर तथा मज़दूरों के काए २ के लिये विलख विलख कर रोने वाले शिगुग्रों की करुग्र कथा ही कविता का विषय बनी। इस पृष्ठ-भूमि में प्रकृति को भी नवीन ढंग से देखने का प्रभ्यास होने लगा है। प्रकृति के निर्मल, सरल वातावर सा में कार्यशील, पीड़ित तथा शाषित मानव की दुःखमय करुए कथा कह कर ही प्रगतिवाद़ी कवि अ्रपने कार्य की पूर्ति मानते हैं।

परन्नु यह तथग पगलन्न करने पर भी विसमृत नहीं किया जा सफता कि युग-युगांतर से प्रकति मानव को ग्रपनी ग्रनन्त कीड़ाग्रों द्वारा ज्र्रालोड़ित करती ग्राई है श्रौर युगों तक करती रहेगी। राजनैतिक, सामाजिक तथा ग्रार्थिक कारए धरती माता के हृद्य से स्वतः प्रस्फुरित होंने वाले पर्वतीय मरने के समान प्रकृति के श्राकर्पया को चिरकाल तक द्वाये नहीं रख सकते।
-कुमारो सुमन लथ़रा, बी० ए०, द्वितीग वर्ष

## मंजिलें कितनी है श्राखिर जिन्दुगी की !!

मंज़िलें वितनी हैं ग्रारिखर ज़जन्दुगी की !!
पार कर च्राया हज़ारों
कंजिलों को,
च्रौर च्रगएित रोज़ करता जाऊँगा;
पंथ की दूरी, मगर-
वैंसी बनो,
मंज़िलें मुभकों खड़ी हैं-
देखर्वी-सी;
बढ़ रहा हूँ-एक से मैं दूसरी पर,
सोचता हूँ-"जज़िन्दुगी है बड़ी मंज़िल-
मुके दरकार थी जो;"
पर,
हज़ारों मंज़िले है एक ही-सी, एक ही-सी द़रियों से-

## देखेखीं;

पार इनके भी—हज़ारों मंज़िले हैं-
बातियाँ हैं-
ग्राज जिनकी जल रहीं;
श्रौर शायद-
पार उनके भी खड़ी हैं मंज़िलें-
ले निगाहें- अ्राज भी ह्सरत भरी;
बस,
कि जीवन ही हमारा-
मंज़िलों में-
बीतता श्राया है, ซ.टता जायेगा !
ग्रौर,
मंज़िल की गह् द्री -
हर समय一
बढ़ रही है—त्रौर बढ़ती जायेगी !
पार करता श्रा रहा हूँ-
मंज़िलों को;

ज्रौंर-
युग तक पार करता जा ऊँगा !
छोड़ कर-
श्रागे हज़ारों राह् में;
च्रौर लाखों-
छोड़ कर यूँ जायेंगे;
पर-
चला था मैं ग्रकेलाग्रोर—चलता जाऊँगा !
राह की-
मंज़िल हज़ारों हैं खड़ी-
शागद,
धके बटोही को-विश्राम द्वेने के लिए;
जो-भटक कर रहा गगा था
राह में-
ग्राज उसको थाम लेने के लिए!
हर
नई मंज़िल ये हैं-साथी मिले, ग्रौर-मिलते जायेंगे;
काफिला-
उनका रुके चाहे बढ़े--
पर हमारा काफिला चलता रह्गा !
विश्राम लेंगे-
एक ही मंज़िल पै जा;
ज़िन्द़गी भर चल रहे हैं-
त्रौर
चलते ही रहेंगे;
ये मंज़िले- श्रायें न श्रायें !!
—जताहरलाल विनायक 'श्रशान्त’, प्री० मैडिकल, द्वितीय वर्ष

## होटल की एक रात

पात्र :-होटल का मालिक
पहला यात्री
दूंसरा यात्री

पहला यात्री—क्यों साहब ! श्राप ही इस होटल के मैनेजर हैं ?

मालिक-इस होटल का.....को.....को..... कोई मैनेजर नहीं।

पहला यात्री-हद्द हो गई..... ग्रौर च्राप कौन हैं ?

मालिक-मैं गेट...कीपर हूँ।
पहला यात्री-हद हो गई...तो गेटकीपर साहब ! इस होटल में रात भर ठहरने को स्थान मिल जायेगा ?

मालिक—झ्राप.....क...क. . . . कौन हैं ?
पहला यात्री—क्या कहा ?
मालिक-म....म.....मेरे कहने का च्र्भभिप्राय यह है कि ग्रापका न....न....नाम क्या है ?

पहला यात्री—भई हद हो गई.....मेरा नाम मिस्टर घमएडी लाल है।

मालिक-(अ्रावाज़ देता है) ग....ग.... गीदड़सिंहृ !

लड़का—जी साहब ?
मालिक—को....कोठड़ी नम्बर....च..... चौद़।

लड़का-बहुत च्रच्छ्छा साहब....चलिये श्रीमान्।

यात्री-चलो भाई गीदड़र्सिंह।
(ग्रनकाश)
लड़का- यह रही कोठड़ी नғ्बर चौदह।
यात्री-परन्तु गीदड़सिंह, यहाँ कोई खाट ग्रादि नहीं है ?

लड़का-साहज, यहाँ गत्री ॠ्रपनी खटि गा श्रपने साथ लाते हैं।

यात्री-दद हो गई....ग्रौर वह कौन सं। रहे हैं ?

लड़का-यात्री।
पहला यात्री-यह खाट इनकी न्रपनी है क्या ?

लड़का-जी हाँ।
पहला यात्री—हद्ध हो गई....ग्रचछ्छा, ग्रब तुम जाश्र्रो।
(्र्यवकाश)
पहला यात्री-उक ! कितनी गरमी है। कमबरूत कोई खिड़की भी तो नहीं.....यद् कोठड़ी तो बिल्कुल ब्लैक हॉल है.... (पुकार कर) क्यों श्रीमान् श्राप भी यात्री हैं ? (₹चयम्) मालूम होता है सो रहे हैं (ः्रावाज़ देता है) क्यों श्रीमान् ! ए श्रीमान् !!

दूसरा यात्री-(हड़बड़ा कर) कुशल तो है भाई?

पहता यात्री—सन कुशल है च्रौर ग्राप की कुशलता परमात्मा से शुभ चाहता हूँ। समाचार यह है कि मैं स्रापकी चारपाई पर बैठ सकता हूँ ?

दूसरा यत्री-(मुँह बनाते हुए) बैठ जाइये।

पहला यात्री—धन्यवाद....उक ! यहाँ कितनी गरमी है । च्रौर बाहर लिखा था

श्रन्दर कमरे ह्यद्धार हैं । कगंग भ्रोमन्, इस कोठड़ी के अ्रन्दर कोई हवाद़ार कमरा है क्या?

दूसरा गात्री-शायद् हो । मैंने दूँढा नहीं ।

पहला यात्री-बद हो गई... श्रन्दर श्रवश्य कमरा होना चाहिए... चलो जी, गहीं पड़े रहेंगे....श्रोहो, मैं अ्रपना परिचय कराना तो भूल ही गया...सेशक को मिस्टर घमएडी लाल कहते हैं। खास इलाहाबाद का हूँ। यह तो श्राप जानते हो होंगे कि इलाहाबाद के श्रमरूद्ध प्रसिद्दू हैं। पहले मुरादाइबाद में था जहाँ के लोटे मशहूर होंते हैं । इलाहाबाद के ग्रमरूद् वानतव में ख्वर्गपुी से मँगाये जाते हैं। क्या सुनहरी रंगत होंती है ! श्रगर श्रापको श्राँलंँ ठीक हैं तो श्राप दूर ही से इलाहाबादी अ्रमरूद पहचान लेंगे। परन्तु निकट पहुँचकर तो ये ललकार कर कहते हैं कि हम इलाहाबाद़ी हैं.....(ग्राह भर कर) ...एक समय था कि अ्रमरूदूं का ठ्यापार सारे इलाहाबाद़ में हमारे दादा़ के हाथ में था। अ्रमरूद़ों से उन्हें विशेप पेम था। अ्रमरूद ही उनका झ्रोढ़ना-बिक्छौना था.... अ्योर मृंचु भी त्रमरूदों से हीं हुई....हैज़ा हो गया था उन्हें....बड़े पुराने बुजुज्गों में से थे....न्नमा कीजिये श्राप सोना तो नहीं चाहते?

दूसरा यात्री--(शिष्टाचार दि़खलाते हुये) जी नहीं, कोई बात नहीं।

पहला गत्री—भई मुभसे किसी की बेग्रारामी देखी नहीं जाती...्यौर हाँ श्रीमान्, अ्रापका निवास स्थान कहाँ हैं ?

दूसरा यत्री—जी, मैं दिलल्ली का रहने वाला हूँ।

पहला यात्री—छद हो गई ...तो भ्राप

दिल्ल्जो में रछने हैं। माहल्ल्ना कोन-सा है ?
दूसरा यात्री—जो, चौपटगंज।
पहला यान्रो—चोषटगंज ? हद्य हो गई। जी साहच, इस सेकक की म।ता जी, परमाॅमा उन्हें स्रर्ग नसीव करे, की फूकी की पुत्री की छंटो लड़की खास दिल्ली की रहने वाली थीं। ग्रोर सेकक तो दिल्लो में पाँच साल गुजार चुका है। अ्रचबा, भला तो ग्राप बद़वख्त लाल को जानते हैं ?

दूसरा गान्रो-नाम तो नहीं सुना कभी।
पहला गत्री——द हो गई....ओर मोटूमल कबूत्रचाज़ कों ?

दूसरा यात्री—जी नहीं।
पहला यात्री—त्रौर भगड़ू धोखेजाज़ को?

दूसरा गात्री——मुभे श्रफ़सोस है कि नहीं
पहला यान्री—दद हो गई....श्राप दिल्ली के किसी भी खानद़ानी व्यक्ति को नहीं जानते ?

दूसरा यात्री—वास्तव में मैं ग्र्रधिक समग बाहर रहा हूँ।

पहला यात्री-जभी तो मैं कहूँ कि ग्राप इतने बड़े व्यक्तियों को कैसे नहीं जानते.... पर श्रज तो दिल्ली बिल्कुल ही बदल गई है (ग्राह भर कर) वह भी क्या समग था....वह भी....ग्रपने मोहल्ले चौपटगंज को ही लीजिये....ईश्वर श्यापका भला करे। जहाँ चौपटगंज का बाज़ार समाप्त होता है, वहाँ से बाँ ये बूम जाइये आ्यौर गली से बाज़ारों में प्रवेश करके ग्रापको पहली हवेली जो नज़र पड़ेगी वही श्रभी तक सेवक की नानी श्रन्मा की चचेरी बहन के भतीजे की सम्पन्ति में है । परन्तु हालत यह है कि वहाँ खचचरी बँधी हुई हैं । सोचा था बेच डाली जाये। किर विचार

श्राया, भई क्या हरज़ है। पड़ी रहे । बुजुन्गों की निशानी दै...(पलट कर) च्तमा कीजियेगा। श्राप उकता तो नहीं गये....भई मभे जरा कम बोलने की श्रादत-सी पड़ गई है...परन्तु क्या करू" दूसरों की बेश्र्रारामी देखी नहीं जाती.....्यापको नीटद तो नहीं ग्रा रही ?

दूसरा यात्री—जी नहीं, परन्नु सिर दृर्द़ करने लगा है।

पहला यात्री-सिर दर्द़ करने लगा है ? हद हो गई....कोई बात नहीं। ग्रभी इलाज किये देता हूँ.....(अ्रघकाश).....यह लीजिये। दूसरा यात्री—चह क्या हैं ?
पहला यात्री—चह बाम है बाम। इसके लगते ही सिर का दर्ट़ श्रापके सिर से ऐसे भाग जायगा जैसे गधे के सिर से सींग... मस्तिष्क ठंडा पड़ जायेगा। हाथ-पाँव गरम हो जायेंगे। दिल कभी ज़ोर सं धड़केगा श्र्र कभी श्राराम से धड़कना बन्ट़ हो जायेगा। श्राँखं कभी बन्द् होंगी, कमी खुलेंगी। कलेजा कभी मुँह को ग्राने लगेगा श्रैर कभी नीचे को उतर जायेगा। साँस कमी ञ्रायगी औ्रैर कभी नहीं क्रांयेंगी। केषल यही नहीं, बल्कि स्रगर कबज़ की शिकायत होगी तो वह भी दूर हो जायेगी...दद हो गई...जी हाँ, लीजिये ग्रापकों यह शीशी मिल सकती है।

दूसरा यान्री—धन्यवाद्, परन्तु......
पहला यात्री-(काटकर) परन्तु क्या ? श्राप जरा दूर खिसक सकते हैं ?

दूसरा यात्री-देखिये साहब, मुभे नींद़ च्रा रही है।

पहला यान्री-क्यों नहीं, क्यों नहीं। अ्राप शीक से ग्राराम करें । शौक से अ्राराम करें...परन्तु क्या श्रापप चाय पीते हैं ?

## दूसरा यात्री-क्यों ?

पहला यान्री-श्रीमान् जी, अ्रापको एक व्याला चाग झ्रवश्य पीनी चाहिये। इसके दो लाभ होंगे। पह्ला तो लाभ गह होगा कि श्रापका सिरदद्द़्ड़ जाता रहेगा श्र्रोर दूसरा गह होंगा कि ग्र्राप मेरी बातें अ्यचछ्छी प्रकार सुन सकेंगे। वास्तव में चाय बड़ी प्गारी वस्त है. हैद हो गई...श्राप केसी भां हालत में क्यों न हों, चाय पीते ही श्रापका सारा बोभ हलका हो जादरा श्रौर श्रापको ऐसा ग्रनुभव होगा जैसे ग्राप इस संसार में नहीं हैं, जैसे श्राप उड़ गये हैं, जैसे श्राप समाप्त हो गये हैं। प्रहा। चाग वारतव में स्वर्ग की सीढ़ी है। पुस्तकों में लिखा है कि ख्वर्ग से निकलते समय ध्रीमान् बाबा ग्रादृम महोदय जा। वरतु श्रपने साथ लागे थे चह केवल दों पत्तियाँ कलि श्रर्थान् चाय की थीं। त्रवकाश के समय घपने मस्तिएक कां ₹वस्थ रखने के लिए श्रादृम महोन्य विशोष प्रकार से 'स्प्रिट लैम्व' पर चाय तैगार करवाया करते थे। परन्वु एक दिन संयोग से दूध समाप्त हो गया ध्रौर किर विवश होकर 'tटन मिल्क’ का प्रयोग करना पड़ा। पर इस प्रकार अ्राप बात का ठीक श्रनुमान न लगा सकेंगे। कोों न अ्रापको ूूरी कहानी ही सुना दूँ ? तो साहब बात यूँ हुई कि ..(ठिठकक्रर) मालूम होता है बेचारा सो गया है। भई वाह, कैसे विचित्र मनुष्य से पाला पड़ा है...परन्तु मैं भी श्रपनी कहानी समाव्त किये बिना द्म न लूँगा... हाँ साहब, तो बात यूँ हुई कि...(दूसरे यात्री के खर्र्टं तेज़ हो जाते हैं)।

-रामप्रकाश बजाज, प्रप साहंस

4015


 Tix

多
 " سنتاس.سهانئياني"

～ جو ＂ ＂هوى｜هو

 ＂ ！© N ENO

سو
受 نِّ安 1000 ．宛浣解 5 ． $0^{2}$
象多 ت ＂．．．．．．．．．．．．．．．．
（ت）

$$
\left.\operatorname{T}_{0}^{n}(5)^{5}\right) \text { and }
$$

9

و

促


品多
気
بس， ？埌（2）（2）

 ه
促 vin

国方

 （i）

## ．．．．．．syoniqio

家竍 （حْ وآْهي ～～$\sim$ ，
珹 Minction ．为秋 ك ا
粈 جِّ تُّنُّ
隹我


品 2
范
 هؤا جتي su

 ي虽 ！ Siovinu若 بيسِ بِّ ا


 ～ ！

 ！ ．$\therefore . . . . . . . . . .$.

$$
\begin{aligned}
& \text { بين }
\end{aligned}
$$

ج隹 شهو䚛为
挰



 مونِّ و
 vers SDlv＂心




促

 －ألس
䍝 $\approx$



花

（国

的




花

 （sin $\sin ^{5}$ gno s． Losに它
 （上）隹， blin
 Suly

为





：


 R． ＊إِّ隹漓 لا ه
 ا倍


准隹 م سابِ بـ جْ جا

 so

 كى هنَ هo
 ，ؤِ信范 ى，虑准
仿竍

 حِ هِ هِ


 ．

象 oin ك


Scy

ورنث ك

ها لِيك
 كووتِ خْبَ بر璺 - 年 ${ }^{\circ}$

 .








(u)

,



؛




,
(



بنابِّ بارل
آپ جبـبَنقب،









(

高 كرمّ號
 يُ

ا ا

$$
\begin{aligned}
& \text { - إِّ } \\
& \text { हرُم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "* } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

 كُت ك ك ك
"م

$$
\begin{aligned}
& \text { ! ك } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رإوصاكرتّهُ سُور } \\
& \text {, © }
\end{aligned}
$$




 مرى عرّ


首广准 بك



国



侸



（组






 ． －
湤
尼

品

隹 كِ 1． جبَ强 －
隹 ，يجَج 2 $\leq 1!1$迬迬
 ط يِنْ
 ك كِ كِ －

荅

倿

品品
 بَّا بُ با گ

全 ：
 ，居
 －أك家


为
 ر ركه وِّ竍 ك

 ： ．范

 كمرْذ苑

＂
 －ا
＂尾
 ——

ظا ． ！
．

 ，
 －定家 هِ






人
 ， i




花
之
 ；；；；
سَ

 ورَ
会 ．















اوبج
 *
 باكيتِكَ , هِ
 ,监












## حروِتاوّل

 تقى تمارى ك
 ارْرد عَ اُسْ


偣 ¢ نبك

 باتِّمتَ
 نك <


 ا




全

 أْ

 -
اقو









 ب Ge , , ,
 م
 ع
全

# Editorial Board <br> Editor-in-Chief <br> Shri Radha Krishna Sud 

## English Section

| Staff Editors | $\ldots$ | Shri Radha Krishna Sud |
| :--- | :--- | :--- |
|  | $\ldots$ | Shri K. C. Kanda |
| Student Editor | $\ldots$ | Santosh Kumari Punhani |

## Hindi Section

| Staff Editor | ... Mrs. Raj Kumari Mathur |
| :--- | :--- | :--- |
| Student Editor |  |

Student Editor ... Sudesh Kumari

## Sindhi Section

Staff Editor
... Shri S. M. Jhangiani
Studeņt Editor
... Giani Mamtani

## Urdu Section

Staff Editor ... Shri K. C. Kanda


[^0]:    * A letter to the Editor. We are thankful to Principal Harish Chandra for this esteemed letter written in the venerable manner of Lord Chesterfield and Cobbett.

[^1]:    * We are glad that we have carried out his behest.

[^2]:    'Lamp of my life, the lips of Death
    Hath blown thee out with their sudden breath;
    Naught shall revive thy vanished spark...
    Love, must I dwell in the living dark?
    Tree of my life, Death's cruel foot
    Hath crushed thee down to thy hidden root ;
    Nought shall restore thy glory fled...
    Shall the blossom live when the tree is dead?

[^3]:    *Reproduced in an abridged form in this

