## DESH

## कर्मएयेवाधिकारस्ते

## DESHBANDHU COLLEGE, <br> KALKAJI, NEW DELHI

Vol. V

Editorial
My Childhood
War and Peace

This Vale of Sorrow
A Strange Lover
Please Excuse Me
Dialogue of Metals
Little Laughs

Smile a Bit
The College Chronicle

Sampadkiya
Rahasyabad aur Kabir
Vidhi ka Vidhan
Sesh Prashan
Geet
Baat Adat ki Hai
Ek Aansoo-Ek Muskan
Sandhya Raman
Dukh Sukh

July-September
1956

No. 1-2

## ENGLISH

... Ram Nath Ganpati
Pages
... Hira Ballabh Tiwari4

... Surendra Minocha
... Dr. M. B. C. Y. Mora
... Tej Mohan
9
... Manohar Lal Satija 10
... Usha Kakar 11
... Samir Kumar Datt 11
... Naresh Chander Madan 13
Lakshman Ganpati
Veena Puri
Tej Mohan
... Jiwan Saund
... Shri K. C. Kanda 15
,, D. S. Chaudhry

## HINDI

... Kamlesh Malhotra 1
... Inderjeet
3
... Vimla Rawat
5
... Hira Ballabh 7
... Shanti Satija9
... Amrit Lal Gupta 10
... Prem Saran I3
... Purshotma Kapur 17
... Veena Puri 18

SINDHI
Pages
Sachia Dit Tay Sahib Razi
Dorangi Dunya
Mahnat Kar Toon mahnat Yar
Sampadki Vichar
... Pushpa Butani 1
-... Yogindra Khushalani 4
... Pushpa Malkani 6
... Pushpa Butani 7

URDU
Harfi Awwal
Ghazal
Andhera hi Andhera
Ghazal
Ghazal
Rubiyat
Mr. Pate Khan
Gaon Ki Jhanki
Do Ashyar
... Shri K. C. Kanda1
... Shri V. N. Pasricha 2
... Gyan Sharma 2
... Inder Mohan Tandon 3
.. Shri V. N. Pasricha 4
... Shri Josh Malihabadi 4
... Sarjit Dhawan 5
... Jaswant Singh 7
... Ghalib 8

Akhtar Shirani

## TO OUR CONTRIBUTORS

The next issue of Desh will be published in January, 1957. Our contributors are requested to send their contributions by 8th December, 1956. They should not copy the writings printed elsewhere but try to be original. All articles must be written on one side of the paper and in ink.

## Editorial

The 'Desh', being essentially a students' magazine, I think it would not be too much to expect that thestudents of our college evince keen interest, and make willing contributions, which alone can add worth and weight to its pages. Despite repeated requests for contributions, the response has been far from encouraging. What is worse, almost all the articles that we received, smacked of indifference and haste on the part of their authors. Hence, quite a bit of re-editing and recasting had to be done before they could be brought under print. These remarks are certainly not meant to cast any aspersion on the journalistic ability of our students. But even a casual reading of the contributions would reveal their desire to rush to the print, without taking pains to revise and improve their scribblings. If, only, they could put their heart and soul into the job, and make a conscientious effort to write, the quality of the contributions would improve considerably. So what we want is active participation, enthusiasm and a genuine desire at selfexpression in right earnestness, what we disapprove is apathy, indifference or lack of interest.

To write an article or an essay, is no easy task. I myself am no more than a beginner in this field. I had been thinking all these days that it should not be very difficult to write articles or editorials if only one had a good command of the language. Not till now, when I had to make my
debut as an Editor of this magazine, did I realise fully what it is to write an editorial and write it well! The trouble started as soon as I took my pen and paper and sat down to write. Ideas turned vague and hazy, the right word would not suggest itself, the constructions of the sentences looked clumsy and cumbrous. These are the usual experiences of the amateur. But by dint of constant and sincere efforts one gets the knack of writing. The 'Desh' offers such opportunities for the development of these attributes, and I earnestly hope, that our students will avail themselves of these pages to learn the useful art of writing.

Being but little accustomed to the duties and responsibilities of an Editor of a Magazine, I was at a loss to choose a topic of interest upon which to write the Editorial. I started looking into old piles of newspapers, to see if they had anything to write about students or student activities. I should confess to a sense of disappointment that anything I could find in the newspapers about the students was mostly derogatory or disparaging. It became very clear to me that ther came to be associated of late a certain stigma with the term 'student'. I goi the impression that the student community was generally being looked down upon by others. This naturally set me thinking seriously, whether the student community was treated as it really deserved to be treated.

I have no views to propound, no sermons to preach, and certainly no passions to excite. All I wish to do is to share a few thoughts with the reader, on a subject which vitally concerns our community.

The students of to-day are the citizens of India of to-morrow. The importance of proper training and discipline of the students cannot be over emphasised, especially, when India has just risen from subjection and serfdom to independence. Problems of enormous magnitude and variety stare us in the face. It is, of course, encouraging to think that in the last four years we registered considerable progress in the different fields of human activity. It is imperative on the part of the students to fully realise their sense of responsibility. To imbibe qualities of good citizenship, and to inclulcate a spirit of unity, are the essential tasks before us in the period of transition. The recent distur-
bances in Ahmedabad over the formation of a Bigger Bombay State reflect poorly on the conduct and command of the student organizations. The flood of criticism that their behaviour has invited from different responsible quarters cannot be rightly resented.

But looking around ourselves, I find that the atmosphere is quite heartening. We, in this remote corner of Delhi, are so far free from the aforesaid malady of students, and lead an academic life worthy of college students. The credit for this cordial and congenial atmosphere goes to a great measure to our veteran Principal, Shri Harish Chandra, whose able administration and wise counsel are sure to keep us on the right path of duty.

Ramnath Ganapati, (Student Editor)
B.A. III Year.

## MY CHILDHOOD

My childhood was very sad. My grand-mother told me about my childhood. She told me that my mother died giving birth to me. After the death of my mother, my father handed me over to a relative to bring me up. One day my grand-mother visited our relative's house to see me. She saw I was crying and no body was there to attend to me. She took me to our house
and started nursing me. From that day the old lady was my mother, nurse and guide.

She told me that some months after my mother's death, my father married again. With the arrival of my stepmother, our domestic conditions improved. My step-mother loved me very much until she gave birth to my sister. After that she did not care for me. My

OUR BEJEWELLED SPECTRUM


Left
Top Reading the Annual Report.
Middle Playing Cards at Okhla.
Bottom Skipping the rope on the Annual Sports' Day.

Centre
After receiving the photo album presented on behalf of the College Dramatic Club.

Right
At his desk.
At lunch with students at Okhia. As Mamun Mian in Sazish presented by himself.
father also did not care for me. There was only my grand-mother who sacrificed her life to bring me up. She did not let me go out of her presence even for a single minute. She tried to keep me happy always.

I was then 6 years old. I used to call my grand-mother, 'mother'. I cannot forget one event in those days. It was like this. My aunt (grandmother's daughter) visited us. When she heard me calling 'mother', 'mother', she told me that my mother was dead. I refused to believe her and I told her that the old lady was my mother. She replied that she was not my mother but hers. I started beating her and cried out: "No! she is my mother! she is not your mother". At that time my grand-motber came out and asked me what had happened. My aunt told her the story. Immediately my grandmother gathered me in her arms and declared: "I am your mother, your alone and no body else's".

AsI grew up, my step-mother's love for me declined. For every childish prank which brought on me the anger of my stop-mother and father, my grand-mother stood by me and defended me. Often my step-mother and father used to quarrel with the old lady for spoiling me. The old lady used to weep and 1 could not also check my tears. Gradually she lost her sight and one day she was completely blind.

I was sent to a school a few miles away from our village. But I did not want to part from my grand-mother. But I had to go. Every day after school I used to rush back home to my old
grand-mother's arms and tell her all that happened at the school. She told me countless stories of fairies and devils. Whenever I think of her, one of her pet superstitions comes up my mind and hurts me very much. She once told me that the evil spirits lurked in uncovered pots to take away the lives of sleeping persons......It impressed me so much that I used to wake up in the dead of night, trembling with fear, and feel round in the dark room to check up whether my grandmother was safe and all the pots were covered properly. But all my precautions to save the only person who loved me were useless. She died one day when I was at school.

After her death I used to weep in a corner of our house. When my father returned home in the evening, he used to take me in for dinner and put me to bed. I gave up playing. The memories of my grand-mother haunted me always. I was alone. My desires were chilled. I became very sad and serious. Our villagers told me that my step-mother illtreated me and they started pitying me. I believed them. Only my step-sister gave me consolation by talking childish talk. Sometimes when I wept, she also wept with me and I used to console her. But I was afraid of playing with her for fear of offending my step-mother. When I went down to play with the children of the farm labourers our neighbours called me an outcast and my father beat me for that. Little did I know at that time that my father loved me and in his own hard
way was training me to become the head of the family after him.

In my childish fancy I saw only pity and injustice surrounding me. Whatever I did was considered wrong. At school I was punished for being naughty. My little world was very cruel and merciless to a motherless boy, who had lost his only friend. I brooded like this in my lonely way and gradually a feeling of revolt was born in my mind. I wanted to run away from home.

One day after a very severe beating, I suddenly felt that I was no more a child and should look after myself like Gobind, our neighbour's son, who ran away from home some years ago and was then in Delhi and earning lots of money. So after every body had gone to bed, I stepped out into the starlit night, walked into the dark, unknown world, leaving behind me my childhood for ever.

I was 12 years old.
Hira Ballabh Tiwari, B.A.I Year.

## WAR AND PEACE

I
"War, my lord," Is of eternal use to human kind; For ever and anon when they have
passed,
A few dull years in peace and propagation, The world is overstock'd with fools and wants, A pestilence at least, if not a hero.

Jefferys Edwin.
"Eternal peace is a dream and not even a beautiful dream, and war is a part of God's World Order', was the famous saying of Meltke (1800-91), a Field Marshal of the Prussian army before the Franco-German War. He refers to a philosophy of war which has enough of scientific and historical justification.

Man is a fighting animal as much as a thinking one. There is no denying the fact that somewhere in the blood of everyone of us there is a war dance. The sight of men fighting moves us strangely. It excites the inborn pugnacity in everyone. It is usually the weak and cowardly who fight shy of war. Their pacificism is only a cloak for their weakness.

Man has indeed been dreaming of eternal peace since the beginning of civilization. Are we yet in sight of it? Gandhi was repelled by the sight of blood and carnage and wanted to establish the kingdom of peace. But with his death people in India forgot his teachings. Japan and China are Buddhist countries but there is hardly any 'ahimsa' there. Jesus Christ preached to an inflammable people in

Palestine: "Peace to earth and goodwill to men" and those people crucified him. Christianity has not brought eternal peace anywhere near us. Many theorists and philosophers like Sir Thomas More and Bacon have planned Utopias and Arcadias of eternal peace. But Arcadianism is nothing more than an intellectual luxury. In actual practice, continuous peace has never been possible. The League of Nations was not able to do anything to make world peace a practicable thing, and the U.N.O. may go the way of the League any day.

Indeed; this dream of eternal peace has its dangers. If one nation turns pacific and endeavours to establish the reign of peace, the neighbouring nations will certainly attack it in no time and annex its territory. The other danger is that when we are not doing anything energetic we are apt to stagnate. It is necessary that there should be physical as also emotional release of energy every now and then, otherwise we will have to suffer from physical and moral illness. Some suggest that in peace one may cultivate the arts of peace. As for that it is good to remember that too much of these arts of peace makes us luxurious, ease-loving and effeminate.

Thus, we conclude that eternal peace is not practicable and long drawn-out peace demoralizes a people. War is, in many raspects, a necessity with men. There is historical evidence of this fact. Mere diplomacy without the sanction of arms behind it never succeeds. Germany enjoyed such a
superiority in European politics in the years 1936-39 because the other powers knew fully well that behind everything that the Germans said there was the sanction of her splendid panzar divisions and bombing planes. There are many problems in international politics which can never be settled without a war. It is unfortunately true that if a nation is not prepared for war other nations will take advantage of its weakness, as Italy did in the case of Abyssinia and Japan in the case of China.

Philosophically it is all a question of struggle for existence. Keats saw in a vision that in the animal world "The greater on the less feeds evermlore" and so we find the stronger aways, destroying the weaker. The fittest is bound to servive. Man is more powerful with his power of thinking, nimblen ess resources and adaptability. Man had to carry on war against those prehistoric monsters of land and water to win his place in the world; he fought them with many means like spar and arrows. Today man is the most powerful of all. Is not war, thus, "a part of God's World Order', as Moltke has put it?

It is true that war brings sufferings in its wake. It is also true that imperialist wars and wars of aggression have no moral justification. It may also be said that most of us want to live and die peacefully, however much we may be attracted by the idea of war. But it goes without saying that just as war kills and destroys, it also brings out the highest and noblest qualities in men and
women. It serves as a sort of mental and physical cure making us fit for new endeavours and betters ordering of our life and society. Every postwar period is a time for new ideals and larger reconstruction.

Since we cannot do without war, we can only try to make it less frequent than it is to-day. But we cannot certainly eliminate war altogether from the scheme of things.

## Surendra Minocha Pre-Medical (Ist Year) II*

[Peace hath her victories no less renowned than war. Evil, howsoever inevitable, is evil.-Editor]

Force and violence bring forth nothing. That is the belief of men of goodwill everywhere. 'This belief was underscored recently by President Eisenhower, when he promised to take every honourable measure to promote the peaceful cooperation of the countries of the world.

The great French poet, Paul Faure, described man's hope of peace in these words: "If only to all men were given the reality of the supreme hope, that which the gospel commands, that they live in peace and love, employing all the moral and spiritual forces of man, building our world enriched and fertile for our children, and a peace to receive our bones when Mother Earth calls us..."

The poignance of man's age-old quest for peace is told in a grim anecdote of old Greece. It is said that the warrior, Alcibiades, at the

[^0]arch of the temple in Athens, asked Socrates: "What is peace, master?" After meditating a few minutes, the old philosopher replied: "Peace is the time when the children bury their parents." Alcibiades, a bit taken aback by the response, determinedly inquired: "And what is war, master?" The wise man quickly answered: "War is the time when the parents bury their children."

The impact of Socrates' response is profound. It goes to the roots of how alien is war to human nature. War alters the path of generations. It weakens the species of human beings, as it takes to the grave the most vigorous, the strongest forceyouth. And if that was true in the time of the Greeks, how much more true is it in this epoch of mighty advances in weapons of death, weapons which make war a diabolic means of destroying everything-man, woman, and child, cities of treasure, works of art, libraries, museums, beautiful buildings. The works of civilization which took not only centuries but millenniums to build can be destroyed in a few hours if man's intelligence is to be used for destruction.

But if war is born in the minds of men, then it is in the minds of men that we must combat war. And it follows, that combating war in the minds of men is an increasing responsibility for men of culture, writers, teachers, newspapermen, philosophers, and artists.

Certainly all statesmen of stature believe that science should direct its

Dr. G. S Mahajani, Vice-Chancellor, University of Delhi,
in procession with Principal Harish Chandra and Members of the Staff.
works toward the peaceful use of atomic energy. The force of the atom, whose power is hardly known, is a force which could transform the world. It would offer everybody, the rich and the poor, more conveniences and less injustice. The natural wealth of today is enjoyed by only the fortunate few.

And then the atomic era that we regard with fear and mistrust would be a real blessing for the entire family. Confusion and fear would disappear in the common collaboration for universal welfare.

Dr. M. B. C. Y. Mora
(Courtesy of The American Reporter, New Delhi.)

## THIS VALE OF SORROW

Grave silence was reigning supreme. The night was horrifyingly dark. The stars were twinkling dimly from behind the clouds. In such bleak and murky atmosphere the sooty dim flame of an earthen lamp flickered under the thatched roof of a solitary hut.
"My boy! My soul !", a faint voice forced its way out of a parched throat.
"What is the matter, Baba"?
"A little......w......a......ter."
Ramu's father was on death bed and Ramu was sitting beside him. Baba was seriously ill. He was very poor.

The night slipped away. The dawn found Ramu fast asleep. Baba touched Ramu's brow and drew his hand with a jerk, as if Ramu was suffering from fever.
"Baba! I am going out to-day. I will search for a job and get some
money for your medicines", Ramu said in depression.
"No, My soul! Don't leave me alone, I feel restless without you. Don't go, Do......n't......', and Baba could not speak further.

Despite Baba's repeated requests to stay at home, Ramu forced his way out without thinking where to go, whom to meet and whom to ask for help. Ramu was a young unemployed matriculate.

Ramu found out a job as a domestic servant at a Seth's house. He cleaned the utensils in the Seth's house at rupees ten a month.

Baba's condition was speadily deteriorating. Bleeding ${ }^{\text {had }}$ started with cough. But Ramu still had hopes. He would get some medicines. But how? He would get the money after the month was over. And he determined to ask the Seth for some money.
"Sir, my father is ill, I need some money" begged Ramu.
"What! Money? Get out!", came the thundering reply. Ramu's feelings were badly hurt, He set about his daily routine. The endless exertion of body and mind depressed him.

Next day he went to search for a part-time job but could not get any. He was late in reaching the Seth's house that day.
"You have come at last! You rascal, why are you late ?" roared the Sethani. She got enraged and gave a few severe slaps on the young cheeks of Ramu. Ramu tr $\lrcorner m b l e d$ and with a thud he fell flat. The Seth approached Ramu with anger and kicked him. Ramu rose, staggered, fell again, lifted himself and stood quivering before the Seth. Sethji ordered Ramu to be expelled from the house.
lt was scorching mid-day. The sun was ablaze. Ramu was returning home, after the servere kicks he had received from Sethji, all depressed.

On arriving at home, he saw Baba's eyes glazed and wide open. "Oh. Baba .... Baba........ Ba ...... ba, you have also kicked me into this cruel w.... o......r......ld", and he felt choked. 'O Baba, give me your hand, Baba. Speak Baba; touch me Ba..... ba." He tried again but felt again choked.

Baba had paid the debt of nature. Ramu felt himself alone. He would not live in this cruel callous, selfish world-the world where the cries of the poor remain suppressed and where injustice thrives day and night. "I would commit suicide", he determined.
"Yes, suicide, suicide!" he uttered these words while he was engrossed in deep thought, but he was hardly aware of what he had uttered.

His tears rolled down his cheeks as he saw the wide open eyes of Baba admonishing him to fight the world \& live. He left the hut and ran fast as if he knew where his destination was.

Tej Mohan
Pre-Medical II Year

## A STRANGE LOVER

Once I fell in love. She too accepted me with pleasure. I enjoyed being in her company. But now I am pestered by her. I do not know how to get rid of her. I try to avoid her but she won't. I think she is not a true lover but a false one. She would not leave me. She would cling to me.

If I am sitting among friends she would come to me without any notice. At that time I feel very small ; my friends mock at me and say, "Oh! you are too much under her influence. What is the matter"! I may turn pale but it makes no diff rence to her. She is not afraid even of my mother. My mother
too, would ask me to go with her. If I am all alone she would come very freely and put a kiss on my eyes. Her advances are so persistent and so affectionate that at times I yield to her.

Everyday she would intrude into Mr. Kapoor's class. She would stand outside and like a knight of the Middle Ages summon me by making gestures of love. But as soon as Mr. Kapur becomes conscious of her presence, she would run away. This has made me quite notorious in the class and everybody thinks that I am too 'love-lorn'.

However, she would not come in Mr. Rai's class because he is very strict.

My love just stands ontside the door impatient to have another look at me.

She is no stranger to my brother; whenever my brother teaches me, she would enter the room and sit beside me. I scold her for this interference in my studies and tell her frankly, "If you are careless about your career, why should you spoil my career". I scold her to my heart's content but to no purpose. At last in disgust I come to my bed. I do not know what to do. 'Oh : Sleep! my strange lover, you are very annoying. You must learn the art of love-making."

Manohar Lal Saiija<br>Preparatory Science.

## "PLEASE EXCUSE ME"

It would be better to forget this phrase of three words, but how? The more we try to forget it the more it is dinned in our ears. This phrase has got on my nerves. At almost every place : home, college, cinema hall, bus-stop or shopping centres, I hear this phrase as if some epidemic has broken out, the treatment of which lies in vomiting it.

In fact, these three words are no better than a disease. It has spread out more widely and universally than any infectious disease possibly can. The difference between other infections and "Please excuse me" is that while the rumours about other diseases
cause panic, this particular disease gives us peace of mind.

This malady has come in more or less from the West. Western education is responsible for its propagation. Indians, being fond of imitation, have also adopted it. It is not known whether animals, too, have been infected with it. But very surely youngsters, particularly boys, have been the worst victims of it. Under cover of these three words, they give vent to their mischievous designs. Whenever a boy is bent upon pinpricking, after indulging in it, he takes shelter under these three
words. Thereby he reduces the anger that he might have generated.

It is a very good weapon for wreaking vengeance. At first hit a man and when he prepares himself to hit back, apply this phrase of 'Please excuse me' and the other fellow becomes harmless and quietly says, "It is all right". I wish that some mischievous boys, fond of this phrase, could employ it in their day-to-day dealings with some villagers. I am reminded of an incident in this connection. Once a collegian boarded a train from Delhi. When he entered the compartment, it was packed to the brim. He could not get any place to sit. He had to stand till a seat fell vacant at some stoppage. When the train started, unluckily it gave a great jerk and the collegian fell on a villager who was sitting near by. "Please excuse me", the collegian
said. The villager hurled a volley of abuse on him and said, "Are you blind? Why cannot you keep yourself steady? I would not have said anything, if you had kept quiet but after falling on me, you had the cheek to ask my pardon. You have not fallen on me deliberately and as such the question of my excusing you does not arise. The train should be excused and not you. I thought, as an educated fellow, you had some sense but when you said, "Please excuse me", I felt that I must teach you the lesson of your life. It is not manly to feel sorry or to beg anybody's pardon unless you have committed a mistake intentionally. This is against Indian attitude of chivalry and manliness. You should stop copying the foreigners in future".

Usha Kakar Prep Arts-

## DIALOGUE OF METALS

Once upon a time five metals ; Gold Silver, Aluminium, Copper and Iron were busy in a hot discussion about their own uses to humanity. This is how it began.
(Gold meets Silver on the way)
Gold :- Mr. Silver, you ought to have greeted me first! What a useless fellow you are. You see, I am ruling over human beings. Don't you know what respect they show to me by
decking their persons with glittering ornaments made of me?

Silver :- Don't be so proud of yourself, Mr. Gold. You are too delicate to talk with me. You should have known that when I become a coin, I can buy you and put you into any use. I remain in the kitchens of all rich men as plates and dishes. Fie upon you! You are only worn by the females whereas I am liked by both males and females.


Members of the Dancing Group, adjudged the best amongst Delhi Colleges.


The Punjabi peasant dance.


Raghu Nath Singh, the best athlete for 1955-56, receving the certificate of honour.


Santosh Kumari Punhani stood Ist in the University Examination B.A. Pass 1956.
(Aluminium who was flying in the sky came and joined).

Aluminium :- How is it that you don't talk of me at all? Oh! Mr. Gold, I have supplied wings to mankind. Man's aspiration of flying like birds was fulfilled by me.
(In the meantime Copper came)
Copper :- Mr. Aluminium, you seem to be very egoistic in your outlook. Is it only you who satisfy man's ambition for flying? Without joining hands with me you cannot make the aeroplane. Oh ! Perhaps you are thinking of the proportion in which we join each other.
(Meanwhile, Iron dropped in)
Iron :- Listen, I rule over you all. How is it that you neglect me totally?

You, Mr. Gold, have forgotten the beatings which I gave you to make you a civilized ornament. Mr. Silver, don't slink away. I will again hammer you to give you a shape presentable to man and markets. Mr. Aluminium, how do you feel when you are cast into wires and aeroplanes after I liquify you in the furnace? You all owe your existence to me. How is that you don't acknowledge your debts to me?
(Everybody was stunned, hearing the threatening words from Iron and fled away frightened)

Thus the discussion ended and mankind was saved from the war of metals.

Samir Kumar Dutt
Pre-Medical I Year

## littLe LAUGHS

1. "Oh, mummy"! cried a little child, "Look! there is a big dog standing outside; it is as big as our house!"
"Boy, why do you exaggerate" his mother said wearily, "I have told you twenty million times about that bad habit of yours'.
2. The teacher asked the class, "who is happier, the man with six million dollars or the man with six children?"

One of the students had an instant answer.
"The man with six kids".
"Why"? asked the teacher.
"Because the man with six million dollars longs for more".

## Naresh Chandra Madan Pre-Med. II Year.

3. A photographer and his small son were walking along a street when a negro passed by them.
"Oh, look dad," exclaimed the boy excitedly,
"There goes a negative".
Lakshman Ganapati
Pre-Med. II Year,
4. "Where is the Post Office, please?" "In front of the Bank". "Where is the bank, please?" "In front of the Post Office".
"But where are the two?"
"In front of each other".

Veena Puri B.A. I Year.
5. An ideal student is he who saves his parents' money from buying useless text-books, but spends it economically on a copy of "filmfare".
6. College tuck-shop is an inn giving shelter to the refugees fled from their lectures.

Tej Mohan
Pre-Med. II Year.

## SMILE A BIT

Smile a bit and keep your wit;
Laughter helps to keep you fit.
It isn't good to worry when anything goes wrong,
You needn't take it gravely but meet it with a song.
It isn't good to hurry when patience is that's asked;
Just take it slowly and steadily the reward will come at last.
It isn't good to grumble, keep smiling all the while ;
If each attempt seems hopeless just try again and smile.
Quite often your footsteps stumble when the way is very steep,
But keep on persevering, don't give it up and weep.

Jiwan Saund
Pre-Medical I Year.

## THE COLLEGE CHRONICLE

## THE DESH

We promised our readers to bring out three issues of Desh and also the Punjabi Section. We are happy to say that we have fulfilled the latter promise and by God's grace hope to live to redeem the former. We are obliged to Shri C. L. Kumar for readily agreeing to become Professor In-charge of the Punjabi Section. We welcome him to the Fraternity.

## THE COLLEGE

Snugly perched on the rocky stretches of Kalkaji, our College is speadily growing in strength and stature. With the opening of the B.Sc. Classes (in Physics, Chemistry, Mathematics, Botany and Zoology) there has been an appreciable rise in the number of students, who come from distant parts of Delhi to quench their thirst for scientific studies. To cope with this rapid pace of prosperity the college building is going to be enlarged in the near future. At the same time, the College laboratories and library are receiving the special attention of our Principal, who is determined to raise this college to a first-rate institution, worthy of imparting useful instruction to its students.

As is quite natural, the growing numbers have enhanced the charm and liveliness of our College. Whether it be the class-room, the corridor or the canteen, there is a sparkle of life and joy emanating from the happy
faces of our boys and girls, who seem to enjoy the cordial family atmosphers of the Alma-Mater. We can also hope for a keener interest on the part of the students in the extramural activities this year. This is evident from the unusual enthusiasm which encouraged the elections of the office-bearers of the College Union Executive, the different Societies and Associations briefly reported below.

## THE STUDENTS' UNION

The Union under the able guidance of Shri D. S. Bhalla, offers a unique opportunity to the students for developing their diverse tastes and talents. It holds on its platform debates, declamations, speeches and recitations, which go a long way in shaping a student's personality.

The first signs of life in this organization became visible with the advent of the annual elections which were fairly contested, especially for the office of Presidentship. Promilla Gulati, B.A. III Year, won against Raj Pal by a narrow margin of only two votes. Harish Kapur was elected Vice-President by a wide margin against Tarun Kumar. Ripshodan Gopal and Vijendra Vaid were unanimously elected Secretary and Assistant Secretary respectively. The following were elected representatives for the various classes.

Prem Lata Sawhney<br>Phool Kumar<br>B.A. III Year<br>Arjun Manghani<br>B.A. II Year<br>B.A. \& B.Sc. I Year

## Laxman Ganapati Ravinder Sikka <br> Pre-Medical Class Qualifying Class

The inaugural meeting of the Union was held on 8th September, 1956. It was addressed by the Principal. In a short discourse he enlightened the students on the tasks and functions that a Students' Union is expected to perform. He advised them never to deviate from the path of studies, which is the path of duty and truth.

The programme then began with a debate on the subject: "In the opinion of this House love marriages are more successful than arranged marriages". As many as 21 spaakers participated. F. C. Bhatia and Vijay Kishore Singh were adjudged 1st and 2nd respectively. The meeting ended with the concluding remarks of the Principal, who made some useful observations on the art of speaking. He suggested that a small class should be organized where 'speakers' could bs trained und 3 r the guidance of the Advisar of the Union. He expressed his readiness to give pərsonal assistance should such a class actually come into being Let us hope that the encouragement thus offered will inspire our students to come forward and learn this usefulart.

## THE HINDI PARISHAD

Among all literary societies, the Hindi Parishad has the largest number of students as its members. This speaks for the popularity of the society as also for the love our students bear towards their national language.

The Parishad became active with the elections of its office-bearers that
were held on 16th August, 1956. F. C. Bhatia, B.A. III Year, was elected President. Hira Ballabh Tiwari, B.A. I Year and Kumari Om Wati, B.A. II Year, were elected Secretary and Joint Secretary respectively. To make the organization more democratic, representatives of the different classes were also elected.

The executive of the Parishad held its first meeting under the Chairmanship of Prof. Suresh Chandra Gupta. It chalked out an ambitious programme of debates, speeches, seminars, variety entertainment, story and essay competitions.

The first function of the Parishad was inaugurated by the Principal. He gave an instructive talk on the future of Hindi. Among those who contributed to the success of the function, Sewak Kumar, F. C. Bhatia, and Hira Ballabh Tiwari deserve special mention. Shri Suresh Chandra Gupta read a paper on 'Panchwati' and its Significance at the literary seminar held in the middle of September, 1956. Besides this the Parishad organized a story-writing competition as well as a debate. The subject for the debate was: इस सभा की सम्नति में बेकारी का मूल काराए शिन्तित नत्रयुवकों का सरकारो नौकरा।यों के प्रा्रत विशेष मोह रखना है,"

Yogindra Kumar and Kumari Veena Puri were awarded the first and second prizes respectively. Kumari Chander Sethi and Dhir Singh were declared bracketted third. The debate was judged by Shri R. K. Sud, Mrs. Prasad and Shri V. N. Khanna.


Dr. G. S. Mahajani,
Vice-Chancellor, Uni-
versity of Delhi, deli-
vering the Presidential address on the Annual

Prize-giving Day.

## THE ECONOMIC SOCIETY

The Society resumed its activities with the annual election held in August, 1956. The following are its office-bearers:-

| Siri Chand | B.A. III Year - President. |
| :--- | :--- |
| Dhir Singh | B.A. III Year - Vice-President. |
| Gargi Gupta | B.A. I Year - Secretary. |
| Neem Chand Preparatory | - Asstt. Secy. |
| Vinod Saberwal $\quad$ ", Asstt. Secy. |  |
|  | (Girls) |

As usual, the Society has enthusiastically planned, and we hope it will successfully execute, an elaborate programme consisting of debates, discourses, film-shows, and essay-writing contests.

The opening event of its programme this year was a prize-declamation contest on the subject: 'Planned Economy without planned parenthood is a farce." The subject, perhaps, was introduced by its 'parent' to jusify his own refusal-so far-to be a party to this 'farce'.

The Society now proposes to arrange a trip to the Bhakra Nangal Project and Chandigarh during the Diwali holidays. Shri S. P. Kapoor, the Adviser of the Society, is busy making arrangements for the success of this trip.

## THE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

This Association was the first to complete its elections as far back as in July, 1956. This promptness of the Society springs mainly from the active interest that its young and energetic adviser, Shri V. N. Khanna, takes in its affairs. The credit for the successful running of the orga-
nization should also be given to its President, Prem Lata Sawhney B. A. III Year and its Secretary, Yoginder Kumar Sharma, B.A. I Year. The Association has drawn quite a heavy programme. Beside the usual features of debates, contests and competitions, it plans to hold a mock session of the London Conference on Suez, and proposes to visit the session of UNESCO meeting shortly in New Delhi. The inaugural meeting of the Association was addressed by Principal Harish Chandra. His address was followed by a debate in Hindi in which 15 students took part. The motion for the debate was: "विद्यार्ाथयों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाह्टिये।"

The motion was adopted by the House. F.C. Bhatia, Gargi Gupta and Hira Ballabh Tewari were adjudged 1st, 2nd and 3rd respectively. In another function, held on 13th September, 1956, Surendra Nath Vaid of B.A. II Year, read a paper on "The United Nations", which was followed by a general discussion on the subject.

The members of the Association visited the Lok Sabha in Session on 3rd September, 1956.
THE SINDHI LITERARY SOCIETY
The Society elected the following office bearers:-
Sri Chand - President
Sushila Butani - Secretary
Chandru Motwani - Joint Secretary
It also elected Ratna Hira Nandani, Mira Dudani, and Sarla Ram Chandani as representatives for
the B.A., Pre-Medical and Qualifying Classes respectively. The first gathering of the Society took place on 2lst August, 1956. It had an interesting programme including songs, poems and essays. The Society organised a picnic at Okhla, which was largely attended and much enjoyed by the members. Similar programmes of interest cum instruction await its members throughout the current session.

## THE SCIENCE ASSOCIATION

The affairs of this Association are guided by Dr. C.L. Madan and Shri R. K. Dewan, who, in accordance with the prevailing practice, were unanimously elected its President and Secretary by the Science Staff. As many as 170 students are members of the Association, which earnestly desires all Science students to join this brotherhood.

In the elections which were held in the last week of August, 1956, the following students were elected to its executive:-
Bhagwan Behari Mathur-Student Secretary. Jagan Mohan Rao-Joint Secretary Mohinder Singh-Representative B.Sc.
Sudesh Verma-Representative Pre-Med. II Yr. Bharat Bhushan Kumar-,, Pre-Med. I Yr. Man Mohan- ,, Prep. Science A Lajpat Singh - ,, Prep Science B

At a meeting of the newly formed executive, presided over by Dr. C. L. Madan, matters concerning the activities of the Association were discussed. It was decided to invite Heads of the Science Departments of the Delhi University to come and address the members. It was also felt that
occasional visits to places of scientific and industrial importance would be of great use and interest. To realize it in practice, the Association successfully arranged an educational tour of the Modi Industries at Modi Nagar.

The Association also proposes to hold a General Knowledge Competition during the current year.

## THE FINE ARTS SOCIETY

Under the auspices of this Society, a Hobbies Exhibition was arranged in March this year. The response from the students was quite heartening. Quite a good number of drawings, paintings and photographs were on display. Girls' contributions consisted mainly of hand and machine embroidery, which was creditably done. The following were the prize-winnere:-

1. Pencil Sketching - S.R. Sathya Kumar
2. Paintings - S.R. Sathya Kumar
3. Photography - Kamal Seth
4. Hand Embroidery - Prabha
5. Machine Work - Vijay Kumar
6. Miseellaneous - Purshotma Kapur

The success of the exhibition reflects the keen interest taken by Shri P.M. Kaul, the talented Adviser of the Society.
S. P. Chaudhry B.Sc. 1st Year is the. Secretary of the Society.

The Society prepared a batch of boys and girls for the folk-dance competition held in the University for the election of a team for the ensuing Youth Festival. Prof. Daljit Arora, assisted by Mrs. Thomas, spent a good deal of labour in directing the rehearsals. Our team was
adjudged the best of the competing teams. To Shri P.M. Kaul and Shri Arora has been entruscd the task of preparing the Delhi University Group for the Youth Festival. We wish them success. Prabha Godbole participated in the Vocal Classical Music contest. Her rendering of song Desh was commended by the judges. We hope she will do better next year and win laurels for the college.

## THE EDUCATIONAL FILM ORGANIZATION

Working under the supervision of Prof. I.S. Kapur, the Organization has been actively engaged in imparting delight and instruction to our students. Quite a number of documentaries and fiims were exhibited during the term under review.

## THE OLD STUDENTS'

ASSOCIATION
The Association stands for being a link between the 'Old' and the 'New' students of this College. We, therefore, cordially invite our Old Boys to enrol themselves as its members. The first meeting of the Association will be held on the eve of the next convocation of the University.
THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
To provide 'gas' to the science laboratories a gas plant of 500 c.c. capacity has been erected at a cost of Rs. 15,000 by Messrs Vijayam Brothers of Calcutta. We congratulate Shri C.L. Kumar for acquiring a new feather in his cap. We hope that the 'Mahoorat' will be observed with all ceremonies that are usual in India. Laddoos for us all!

## SPORTS

With the increase in the number of students this year there has sprung up a greater life and gaiety on our playfields. Though the numbers have gone up in all games, Cricket, Volly-ball and Badminton have been the special favourites of the players. Arrangements will be made to provide the students with one additional cricket pitch and one more court each for volleyball and badminton.

We have started playing friendly matches in cricket and find that the standard of our cricket is steadily improving.

It is proposed to start foot-ball from October this year to meet the increasing demand of students. Practice in Net Ball, Kabaddi and Athletics will also commence from October.

We have entered in Inter-College Tennis Tournament (singles) for the first time this year. Let us hope that we acquit ourselves creditably.

Inter-class tournaments in various games, that were introduced last year and proved very successful, will now be started from the middle of October. Below is given the list of the officebearers appointed for the year 1956-57:-

| Cricket | Captain | - Harish Kapoor |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Secretary | - Shanti Swarup |
| Kabaddi | Captain | - Dilbagh Singh |
|  | Secretary | - Dinesh Kumar |
| Table-Tennis | Secretary | - Ripshudan Gopal |
|  | Jt. Secy. | - Meenakshy |
| Net-Ball | Secretary | - Parshotam Kapoor |
| Badminton | Secretary | - Sri Chand |
| Athletics | Secretary | - Somesh Shaney |

## Volley Ball Secretary - Dharm Singh Deck-Tennis Secretary - Naresh Kumar.

(Shri D. S. Chaudhry D. P. E.)

## THE COLLEGE LIBRARY

Shri M. M. Kulshreshtha has been appointed Assistant Librarian in the vacancy created by the departure of Shri Mathur.

## THE STAFF

- There have occurred some changes in the staff during the term under review. Dr. P. C. Chakavarty left us to accept the Principalship of a Government College in Calcutta. His departure from our midst has robbed us of a true gentleman. But it is heartening to hope that his qualities will be better utilized in his new capacity as a principal. Shri Daljit Arora has become a wholetime Lecturer in History. Our congratulations.

The vacancy created in the department of Chemistry by the going away of Shri I. P. Mittal has been filled by Shri R. K. Dewan, a pleasant and popular teacher.

## OUR DISTINGUISHED STUDENT

We take this opportunity to felicitate Miss Santosh Kumari Punhani, a former Editor of Desh, on having stood first in the University in the B. A. Examination, thereby bringing laurels to herself and to her 'Alma-Mater'.
(K. C. Kanda)

## PRINCIPAL HARISH CHANDRA

We offer our heartiest congratulations and warmest felicitations to Prin-
cipal Sahib on getting an extension of service. We need not say that the decision of the Board of Administration and the Ministry of Rehabilitation, Government of India, is a wise decision. The College needs Principal Harish Chandra for years to come. We are expanding in all directions and we need an administrator with a broad vision, academic experience and sympathetic approach. Such a one is Principal Harish Chandra. The like of him are rare.

## OTHELLO STAGED

The famous troupe, Shakespeareana, staged Othello in the College Hall on the 10th of October, 1956. The performance was almost perfect. The Hall was packed by students, members of the staff and of the Board of Administration.

Quite a sensation was caused by the rumbling tremors of the earthquake that rocked Delhi during the performance. They synchronized with Othello's words.
> "O insupportable! O heavy hour!
> Methinks it should be noon or huge eclipse
> Of Sun and moon, that the affirighted globe Should yawn at alteration".

(Lines 97-100)
(Act V, Sc. II)
The chicken-hearted among the audience made a dash for the gates, smashed windows and broke chairsno wonder that they cut their hands, chins and shins. Luckily there were no serious casualties.

## सम्पादकीय

मानवीय-जीवन की ग्रनुभूतियों का वर्गीकरा सीमित न हाकर दिग्निग्न्तों में उ्यात्त है । मानवीय सत्ता एक में न समा कर विविध रूपों में विभाजित हो गई है । जीवन का एक अ्रति ही व्यापक श्राकर्षए। रूप है-साहित्य । साहिट्य ही एक ऐसा उपकराए है जिसके द्वारा मानव-मन में निहित विचारों का भंडार खुल जाता है। मानव-हित की उपलब्धि, जीवन का यथार्थ रूप श्रादर्श का अ्रावरए पह्ने हुए, प्रकृति की सजीवता व अ्रलौकिक श्रानन्द श्रादि की अ्रगर कहीं श्रनुभूति हो भी सकती है तो साहहत्य के पठन से ही। साहित्य ही मानव-जीवन का बिम्ब-प्रतिबिम्ब रूप है। मानव-जीवन की श्रनुभूरियों की श्रभिव्र्यक्त करके साहित्य हैमारा प्रदर्शक बन हमें उचित मार्ग पर श्यम्रसर होने की प्रेराा देने के साथ २ हमें जीवन की नर्वीनता तथा उसके ग्रादर्श रूप का दिग्दर्शन कराने में सफल होता है। साहित्य की कसौटी 'सत्यं, शिवं, सुन्दूरं" पर भ्राज का प्रत्येक अ्रालोचक काष्य को परखने की चेष्टा में कटिबद्ध है। यह् एक उचित प्रयास है ।

छ्राज का युग साहिंय का युग है। देश की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो रही हैं तो साहित्य का रूप भी परिएत होता जा रहा है। नवीनता प्राचीनता को बिल्कुल ढक नहीं सकती। प्राचीन साहित्यकारों की रमृति \{वस्मृति के ख्रंक में नहीं समा सकती। इस वर्ष देश में महान् साहित्यकारों की जयन्तियाँ बड़ी ही धूम-धाम से मनाई जा रही हैं मह्दाकाठ्य 'राम चरित मानस' के रचयित। गोख्वामी तुलसीदास की जयन्ती मनाने से वहृ प्रेरक-शाक्ति एक बार फिर से सजीव होकर हमें प्रोत्साहित करती है। प्रेराा-प्यह्या की भाग्रना से ही ये जयन्तियाँ मनाई जाती हैं। उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द की हीरक-जयन्ती हृमें उनकी उन सेवाओ्रों का र्मरएा कराती है जो उन्होंने हिन्द्री-साहित्य को प्रदान की थीं। बर्नार्ड शा की शताब्दी-जयन्ती भी पाश्चात्य लेखकों का हमारे देश में सम्मान प्रद्शित करती है।

[^1]बम्बई में गुजरात, महाराष्ट्र घ्याद्दि पदे़ेश मिलाने से प्रान्तीयता, भाषा की बहुरूपता की उपेत्का करके भाषा को एकरूपता प्रद़ान करने का श्रवसर मिला है ।

अ्रतः अ्रब हम यह अ्राशा कर सकते हैं कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। सरकार ने विश्वविद्यालयों की परीत्ता देने वाले विद्यार्थियों को अ्रपने परीज्ता-पत्र हिन्दीमाध्यम द्वारा लिखने का श्यधिकार देकर हिन्द्री की हढ़ता निश्चित की है। हमारी यह्र पत्रिका भी नवीन २ लेखकों को प्रोट्साहित करके साहित्य की सेवायें उनसे प्रात्त करता है। इन नवोदित लेखकों द्वारा ही तो हिन्दी-साहित्य के भवन को ध्वता प्रात होगी। इस बार हमने विद्याथियों की उस्सुकता के लिए सब प्रकार के लेलों, कहानियों श्रादि को स्थान दिया है। गहन अ्रध्ययन-प्रेमियों के लिए अ्रगर लेख है तो मनारंजन भाप्ति का साधन भी चहाँ उपस्थित है अ्रैर वे हें कहानियाँ। रसाख्वादून करने के लिए कविताअ्रों का चयन भी विद्यार्थियों के उपयुक्त होगा। वे काइ्य का रसास्वादन कर म्रलौकक भ्रानन्द् को प्रात्त कर सकेंगे। नवोदित लेखकों द्वारा राचत रचनाएँ होने के कार्या श्रगर श्रापको भाषा की प्रौढ़ता की श्रुनुभूति न भी हो तो रस की या यूँ कहिए भ्रानन्दू की प्रापि तो श्रवश्य होगी ऐसी छमें अ्राशा है। नये प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों ने श्रवनो रचनाओं द्वारा पत्रिका को सुशोभित किया है। हमारा उद्दे श्व तो इसके स्तर को जहाँ तक हो सके ऊँचा ही उठाना है। हमें ग्राप सबके सहयोग की अ्यावश्यकत। है। इसी के द्वारा हम उद्दे श्य में सफल हुए हैं भ्रौर भ्रागे भी होंगे। इस बात का हमने विरोषकर ध्यान रला है कि Яत्येक विद्यार्थी की प्वृत्ति के अ्रनुकूल उसे रचना उपलन्व हो श्रौर वह साहित्यिक कोटि में अ्राकर साहित्य को भी अ्रपनी सेवा पद़ान करे।

一कु० कमलेश मल्होत्रा, बी. ए., तृतीय वर्ष

## रहस्यवाद स्रोर क太ीर

रहस्य, गुप्त श्रथवा श्रण्यक्त को उ्यक्त करने वाली कावय-मृृत्ति का नाम रहस्यवाद्व है वर्तुत: "कार्य में श्रात्मा की संकलनात्मक घ्र्रनुभूति की मुल्य धारा का नाम रहरयवाद है। रह्म्यवाद़ जीवात्मा की उस श्रंतर्हिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह्ह दिव्य अ्रौर घ्रलौकिक शाक्ति के साथ प्रपना शान्त श्रौर निरह्कल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है अ्रौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ अ्रन्तर नहीं रह् जाता।"

हमारी श्रन्तः शक्ति भी एक रहभ्य से पूर्य है श्रौर बाह्य जगत् का विकास-ऋम भी। यही रहस्य-भावना रहस्यवाद्य को जन्म दे सकी है । पर इस भावना का उद्य कदाचित ही मानव में होता है, क्योंकि सांसारिक बन्धनों के बन्धन में बँचे हुए उस बंधनहीन की लीला को देखने का अ्रवकाश ही fकसे है। 'यह् संसार अ्रसार' का जब तक उचित मान नहीं होता, उस सूत्रधार की लीला को देखने का प्रयत्न मानव कर ही नहीं सकता।

हिन्दी-काण्य में कर्चर की पुनीत वाएी में हम सर्वप्रथम ईश्वरीय प्रेम का सुन्द्रर, पावन एवं अ्यभिनब गुएागान पाते हैं। कबोर की रहस्यमयी वारी पर शंकराचार्य के अ्यद्दै तवाद् तथा सूफी मत की ज्रेम की पीर का भ्राव सप्ट लन्क्तित होता है, परन्वु कबीर श्रादि कवियों का रहस्यवाद ज्ञान-पधान है, उसमें उपदेशाइ्मकता की प्रधानता है । जैसे :-

जल में कुम्भ, कु'भ में जल है, बाह्र भीतर पानी । फूटा कुंभ, जल जलहिं समाना, यह तत कहो ज्ञानी ॥ या
गुरु गोधिन्द दोनों खड़े, काके लागूँ पाय, र्बालहारी गुछ श्रापने, गोविन्द दियो बताय।

प्राचीन श्रौर श्राधुतिक काल के रहस्यबादु में प्रियतम के प्रति प्रेम होते हुए भी पर्याप्त श्यन्तर है । श्राज का रहस्यवाद साहित्यिक सौन्द्रर्य से समन्वित है। श्राचीन रहःयवाद में जहाँ उपदेशार्मकता, साधना श्रौर श्रन्ननूभूति मिलती है वढाँ अ्याधुतिक रहस्यवाद में साहित्यिकता अ्रींर विरहावसथा के सुल-दु:ख का वर्गान fमलता है।

ग्राज के काव का प्रियतम प्रकृति के काए ₹ में ठ्याप्त है। पुष्प की पत्येक पंखुरी में, नदी़ी की प्रत्येक लह्र में, पवन के शीतल मन्द भोंके में, श्रौर सूर्य की प्रत्येक किरा में रहस्यवाद़ी कति भ्रपने प्रियतम की मलक पाता है, परन्नु प्रियतम को नहीं पाता औौर विरह से कह् उठता है :-
तुम तु⿹\zh26 fिमालय श्रंग औौर, मैं चंचल गति सुर सरिता ।
तुम विमल हृदय उच्छवास, और मैं कांत कामिनी कविता।।
परन्तु इसके साथ ही साथ कवि ग्राट्मसमर्पएा करना भी नहीं भूला और उस भ्रात्म-समर्पए के पश्चात् सभी अ्रानन्द्र तुच्छ समभता है :-

यह् संसार शिशिर है, नुम हो विश्वाकार बसन्त।
में तुमसे मिल गया प्रिये,
यह् है जीवन का अ्रन्त ॥
और महादेवी की इन पंक्तियों में ग्रात्मसमर्पाए को भावना अ्रत्यधिक विशद् बन पड़ी है :-
"बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ ।"
परन्तु ₹न सबसे ऊँचा अ्यासन है कबीर का। उनके साश का रह्स्यवाद कहीं नहीं है। कबीर अ्याराध्य देव को पति के रूप में देखते हैं औौर ₹वयं उसकी बहुरिया बनते हैं। प्रेम के मार्ग की कठिनता जायसी की तरह कबीर भी स्वीकार करते हुए कहते हैं : 一
यह् तो घर है प्रेम का, खाल। का घर नाहीं, सीस उतारे भुईं घरें, तब भ्राबें इहि माहीं ॥

कबीर का यह पद्य तो प्रेम औौर सौन्दृर्य का मानों प्रत्यन्त रूप है :-

नयनन की करि कोठरी,
पुतली पलंग बिछ्काय ।
पलकन की चिक डारि के,
पिय को लीन रिमा'य ।।
उन्हें उनके पियतम नहीं मिलते, वह रो-रो कर पुकारते हैं जिससे उनकी दृशा इस प्रकार हो जाती है:-

श्रखियाँ तो भाँई पड़ी,
पंथ निहार निहार ।
जीहीड़ियाँ छाला पड़ा,
नाम पुकारि पुकारि ।।
कबीर की उत्तियों में माधुर्य, अ्रनुभूति, वेदना, सनेह्ट का अ्रन्यन्त ही कवित्ववूरूँ ढंग से सुन्द्र समावेश हुश्शा है। जब

कबीर नारी बनते हैं तो उनका पुरुष्व ही नहीं, कबिं्व भी सरस बन पड़ा है। समाज की कुरीतियों की तूफानी भ्राँचियों के सामने डटकर खड़े रहने वाले कबीर की अ्रात्मा प्रियतम के विरह में तड़पती है :-

तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया।
एक नहीं, दो नहीं अ्रनेक पदों में उनके श्रश्रु बाहर भ्राते दिखाई देते हैं भ्रौर माधुर्य भाव में डूबी हुई उनकी पीड़ा, फूट पड़ती है और्यैर वह कह उठते हैं :-

येहि तन का दिवला करौ, बाती मेलों जीव ।
लोहु सींचौं तेल ज्यों,
कब मुख देखो पीव ॥
सभी कुब्ठ उस प्रियतम का है। उसे उसी को सौपपने से क्या मोल लगता है, क्योंकि कबीर का अ्रपना तो कुक्ञ है हो नहीं। 'तेरा तुभको सौपते क्या लागत है मोर। ऐसी ही भावनाएँ विश्व-कवि रवीन्द्र के कान्य में भो मिलती हैं। वह कहते हें-"We feel we are nothing for all is thou and thee." वह्ह अ्रपने प्रभु को धर्चना देते समय मांगते हैं "मुभे श्रवने पवित्र उद्यान का माली बनाइए i " (Make me the gardener of your flash garden).

परन्बु कबीर ने रवीन्त्र को पछाड़ दिया है। वह अ्यपना सर्वंस्व प्रभु पर न्यौछ्रावर कर देने के उपरान्त भी सन्तुष्ट नहीं होते, श्रपितु पभु के चहाँ श्वान के रूप में कार्य करने में गौरव का अ्रनुभव करते玄: -

कजोर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊँ, गूँज श्याधुनिक काल के रह्र्यवादी कवियों गले राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाँँ। तक भी रपष्ट सुनाई पड़ती है। इसी को

कबीर के रहस्यवाद में भारतीय ब्रह्मवाद, देखकर डाँ० श्यामस्सुन्द्रदास को कबीरसूर्फियों के प्रेम की पीर तथा साधनात्मक प्रंथावली की भूमिका में कहना पड़ारह्स्यवाद का सुन्दुर समन्वय हुन्र्रा है। "रह्स्यवाद़ी कवियों में कबीर का उनकी रहस्यवादी कविताएँ उनके विकल श्रासन सबसे ऊँचा है। शुद्ध रह्स्यवाद् ह्वद्य की तड़प को प्रकट करती हैं जिसकी के वल उन्हीं का है।"

> —इन्द्रजीत, बी० ए०, तृतीय वर्ष

## विधि का विधान

## ज्योतिष्मती फैला रही श्रॅंधियारी चाद़,

 मलयानिल के शीतल मोंके कंपा गए तन को। टिमटिमा रहे न्योतिष्पुझ्ज भ्राकाश में, चन्द्रमा निज चन्न्रिका सह्ड मुस्करा रह्ा नभ में ।।> कुमुदगए खिल उठे देख मित्र का उद़य,उलूक भी 咅 प्रसन्न देख चन्द्रमा को सद़य। पर हा ! मुरमा गये सरोरह देख श्रन्त निज मित्र का, चक्रवाकों का समूह विकल है, घबड़ा रहा विद्धोह में ।

> —क्रमारी विमला रावत, प्रेपरेटरी श्रार्ट्स ।

## शेष प्रश्न

'सिश्टर"
"जी"
"कब खुलेगी मेरी श्राँखों की पट्टी ?"
"घबराश्रो नहीं कल खुल जायेगी।"
"सिस्टर, बहुत दिन से हृद्यय में एक प्रश्न
है, पर न जाने क्यों तुमसे नहीं पृछ पाता हूँ। पूबूँ तो बुरा तो नहीं मानोर्गा न ?"
"पूब्धिये विमल बाबू, इसमें बुरा मानने की क्या वात है ?"
"‘ुम मेरी क्या लगती हो जो तन-मन से मेरी सेवा कर रही हो ?"
"यह तो मेरा कर्तंठ्य है, विमल बाबू"
"लेकिन श्रपने प्रति इतना श्रनन्याय क्यों ?"
"श्रन्याय कैसा" वह ग्रार्श्चय से बोली।
"यही कि सारे दिन-रात तुम मेरे पास बैठी रहती हो। अ्राखिर अ्यन्य रोगियों के भति भी तो तुम्हारा कुष्ध कत्तेव्य है न ! फिर यह अ्रन्याय क्यों ?"
"मैं ग्रपना कर्तंच्य समभती हूँ, विमल बाबू । फिर न्याय-घ्रन्याय से मैं नहीं डरती। फिर भला अ्रापकी कमल़ से ब्यादा मैं क्या कर रही सूँ ?"
"कमल" ! तुम उसे कैसे जानती हो ?"
"वाह, अ्रापके उपन्यास की वह नांयका है ।"फिर भला उसे कौन नहीं जानेगा ?"
"अ्योह यों कहो, तो तुमने मेग 'कुन्तल' जपन्यास पढ़ा है।"
"जी हाँ, बहुत सुन्द्र है। हाँ, एक बात पूब्ब सकती हूँ ? ?
"पूळ्धो, क्या पूळना चाहती हो ?"
"हाँतो, श्रापके 'कुन्तल’ उपन्यास का भ्रन्त क्या हेगा, यह तो ग्राप जानते होंगे। अ्रापने तो बीच में छोड़ दिया दोनों को, अ्रागे क्या होगा"?
"यद्ट मैं नहीं जानवा।"
"नहीं जानते! क्यों श्रापका उपन्यास अौर उसका श्यन्त अ्यापका पता नहीं ?"
"हॉँ सिस्टर, मैं घ्यन्त नहीं जानता। शायद् कोई ही जाने क्या लेखक क्या पाठक"।
"फिर कुछ्ब लेखक ख्ञन्त में मिलन या विरह लिख कर समाप्त क्यों करते हैं ?"
"मैं यह मी नहीं जानता। केचल इतना जानता हूँ कि श्रन्त अ्रसम्भव है, कुछ न कुछ शोष श्रवश्य है। हाँ सिरटर, छोड़ो इन बातों को। अ्राज न जाने क्यों तुमसे बातें करने को जी चाहता है। न जाने उस लोक में तुस मेरी क्या लगती थीं जो तुमने मुभे अ्रसीम र्नेह प्रदान कर पुनः जीवन के प्रति मोह दे दिया है।"
"मैं उस लोक में विश्वास नहीं रखती, विमल बानू। इस लोक की बातें कीजिये।"
"'इस लोक में मेरा कोई ग्रपना नहीं है। मेरे माँ-बाप भी शायद् इतना स्नेह मुभे देते, यह मैं नहीं जानता। हाँ, अ्रतीत की छाँह में एक लड़की इतनी ही निकट खाई थी, बिल्कुल इसी तरह बोलती थी, कभी-कमी तो सोचता हूँ कमल ही हो तुम, पर चह मेरी गलती है सिस्टर कि में तुम्हें उसे ही समभ लूँ। वह केवल 'कुन्तल' की नायिका के ही रूप में मेरे साथ सदा के लिये भ्रमर हो गई। श्रब इतना अ्यधिकार कहाँ कि पुनः एक बार फिर बचपत

की तरह अ्यपने को उसे समर्पए कर दूँ।"
"सिस्टर, चुप क्यों हो ?"
"जी।"
"क्या मेरी बातों से छुरा मान गईं न्कमा करना, तुम्हारा हृद्य दुखाया। यह मेरी भूल थी।"
"क्यों विमल बाबू ? ऐसा क्या कह दिया ग्रापने जो मैं बुरा मानूँ $। "$
"फिर तुमने कमल के बारे में क्यों नहीं पूब्छ ?"
"अ्रजीब बात है विमल बाबू। मला मैं क्यों पूँूँ, फिर मेरा इतना श्रधिकार कहाँ ?"
"अ्यधिकार, चह क्या कहती हो सिग्टर ? मैं तो चादृता हूँ कि अ्राज तुम्हें स习 कुक बता दूँ, हृद्यय खोल कर रख दूँ । सुनोगो सिस्रर ? समय है ? कहीं में भूल में तो नहीं हूँ ? मगर इतना श्रवश्य कूँँगा कि तुन्हें दु:ल "देकर मुभे भी सुख नहीं मिलेगा। हाँ तो कहूं ?"
"जो कहिये पर जहाँ से अ्रापने छोड़ दिया है , वहीं से।"
"क्या मतलब ?"
"मतलब यही कि उपन्यास का अ्यन्त। उससे पहले की श्रावश्रकता नहीं, क्योंकि मैंने ‘कुन्तल' पढ़ा है औौर ‘‘ुन्तल' श्रापकी ग्रपनी जीवनी है, बोलिए है नहीं ?"
"ढाँ, है। लेकिन तुम कैसे जानती हो ?"
"यह् नहीं पूळ्छिये विमल बानू, नहीं पूछिये। अ्राप लेखक हैं तो मैं नारी हूँ, किर भला ‘कुन्तल’ की नायिका कमल से ग्रापका कोई सम्न्न्ध नहीं रह सकता क्या ?"
"लेकिन उपन्यास भूठा, कल्पित भी हो सकता है।"
"‘्हो सकता है, पर ‘कुन्तल’ नहीं। वह

सत्य है, उसकी एक-एक घटना मत्य है, बोलिये है नहीं ?"
"हाँ, है सिस्टर, पर तुम यह सब कैसे जानती हो,"
"यह् मैं खचयम् भी नहीं जानती, विमल चाबू!"
"पर इतना अ्यवश्य कहूँगी कि कमल ने श्रापके साथ विश्वासघात नहीं किया।"
'यह् क्या कहती हो तुम ? ग्रह विश्वासघात नहीं तो औौर क्या है ? उसने मुभे कालेज से निकलवाया, उसने मुभे समाज में कलंकित किया, उसने मुभे ६ महीने की सजा दिल्लवाई, वह सब धोखा नहीं तो अ्रौर क्या था।"
"चही तो ग्रापकी मूल है, विमल बाबू", उत्तेजित होकर नर्स बोली-"उसने अ्रापको धोखा नहीं दिया, वल्किक श्रापने बोखा दिया। भ्रापने उसके जीवन से खिलवाड़ किया, ग्रापने उसका समाज में रहना दूभर करवाया।"
"मैने ! सिष्टर यह् तुम क्या कह् रही हो !"
"ढाँ ठोक कह रही हूँ, विमल बाबू । में कमल होती तो मैं भी ऐसा ही करती। रमेश से मिलना-जुल़ना श्रापको क्यों भ्या ? इसी लिये न कि अ्रापने सोच लिया fक कमल रमेश से प्रेम करने लगी है। इसी लिये अ्रापने जगह ₹ कमल को बद्नाम किया, कॉर्लिज में उसका रहना दूभर कर दिया, समाज में मुँ हरखने के काधिल नहीं रखा। यहाँ तक कि उसके माता-पिता तक को भी नहीं छोड़ा। फिर श्राप कैसे कहते हैं कि कमल ने ॠ्रापको धोखा दिया। अ्राप

पुरुष हैं। श्मापकों सब च्कमा है। हम नारी हैं, हमारा ग्रपराध सुई की नोक के बराबर हो तो पहाड़ बन जाता है।"
"तुमको यह क्या हो गया है सिपटऱ ? तुम मेरे उपन्यास की \#्रालोचना कर रही हो क्या?"
"नहीं विमल बंबू. मैं सत्य की श्रालोचना कर रही हूँ। बोलिये जो भी मैने कहा वह् सत्य है या नहीं? फिर भी मैं कहती हूँ विमल बाबू, कमल भ्यापको नहीं भूली होगी। प्राप उसे भूल गये, लेकिन वह्ह श्रापके लिये श्रब तक प्रतीक्ता कर रही होगी। मुभे विश्वास है इस बात का, क्योंकि मैं नारी हूँ, नारी का ह्द्य पहचानती हूँ। एक ग्राप हैं, फिर उसे धोखा दे रहे हैं, मुभसे प्रेम करने की श्रभिलाषा करते हैं ।
"सिस्टर ! ग्रत्र ज्याद़ा कुछ्छ न कहो। भ्रब सुनने की शक्ति नहीं है मुभमें। वांतव में मैं ही हूँ सब पापों की जड़। तुमने ग्याज मुभे सत्य का मार्ग बतला दिया। वास्तव में तुम महान् हो सिक्टर! कहाँ से पाया तुमने इतना ज्ञान ?"
"श्राप श्रपने को इतना क्यों गिराते हैं, विमल बाबू ? मैं ग्रापको दोषी नहीं ठहराती। वाश्तव में देवा जाय तो इसकी जड़ में कमल का हाथ भी है।"........ ...."

छोड़ो सिसटर, इन बातों को। मेरा एक काम कर दोगी ? तुम तो जानती हो, मैं इस शहर में ॠ्रनजान हूँ। मेरे पास रुपये हैं। मैं तुम्हें पता बता देता हूँ किसी प्रकार इन रुपयों को कमल तक पहुँचा दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूँगा।"
"खपयों से पाप घोना चाहते हैं विमल बाबू?"
'मुभे इतना ल ज्जत न करो। सिरटर, मुभे क्षमा कर दो ।"
"लेकिन वह् वहाँ नर्हीं होगी विमल बाबू ! फिर भी खैर लाइयें मैं इसका उत्तरदायित्व ॠ्रपने ऊपर लेती हूँ। मैं रुपये उस तक पहुँचा दूँगी। लेकिन चह मेरा उत्तरदायित्व नहीं है कि वह ले या न ले। अ्रच्छा विमल बाबू, ग्राज मैंने घ्रापको ठेस पहुँचाई, मुभे चसा कर देना, बहुत देर होंचुकी है, जाती हूँ।" श्रैर चली गई … ......... नस वहाँ से।

नर्स के जाने के बाद विमल के ह्टदय में द्वान्द्ध छिड़ गया, पश्नों का सागर उमड़ ग्राया। गह् नर्स इतना सब कुछ्ध कैसे जानती है ? जो कुछ उसने कहा, वह् सत्य था, पर कैसे कह पाई वह ? श्रोह, कितना श्रपनापन था उसकी वाली मैं! क्या पता कमल ही हो यह। नहीं २ यह् कैसे हो सकता है ? कमल होती तो बतला देती। पर जो भी हो, इसने भी जींवन में ठोकर खाई है। इसको भी किसी ने ठेस पहुँचाई है। लेकिन यद्र कैसे जान पाई कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे ह्टदय का चोर पकड़ लिया इसने। खैर पट्टी खुलते ही सब रहस्य मालूम हो जायेगा। पर जो कुछ्ध भी हो, चह ज़रुर सुन्द्र होगी। काश ! एक बार देख लेता इसे। इस प्रकार घ्रमने मन को शान्त किया विमल ने। रात भर वह सो न सका, सुबह हुई एक-एक करके घंटे बजे। $? \circ$ बजे डा० विनोद् विमल की पट्टी खोलने श्राया। तभी एक लड़का उसके हाथ में दो चिट्ठी पईड़ा गया। एक विनोद के नाम थी दूसरी विमल के ।

नर्स ने इर्तीफा भेजा था च्रौंर नीचे लिखा तभी पट्टी खुली, च्ताएा भर च्रंधकार के बाद था-"डाक्टर, उनसे कह दीजियेगा कि चिट्ठी प्रकाश दिखाई दिया। सामने डा० खड़ा था च्रभी न खोलें। नहीं तो उनकी घ्र्राँखों पर विमल का पहला पश्न यही था, नर्स कहाँ धक्का पहुँचेगा।" न्ता भर सोच कर डाक्टर विमल की पट्टी खोलने लगा। विमल को श्राश्चर्य था, ग्राज नर्स बोल क्यों नहीं रही है। शायदू कल रात की बातों से उसे बुरा लग गया हो। फिर भी उसका मन नर्स को देखने के लिये उतावला हो रह्ता थ।

है ? "कमल यहाँ से चली गई है। श्रापके नाम एक पत्र भेजा है, पर पत्र भ्राज न पढ़िये। नहीं तो च्राँखों पर धक्का लगेगा", कहते हुये डाक्टर चला गया औ्रौर विमल किकर्त्त ठर्यववमूढ़-सा बन्द् लिफाफे की श्रोर देखता रहा, देखता रहा।

हीरा बल्लभ तिवाड़ी "उन्मत्त", बी० ए०, प्रथम वर्ष


गान मेरे सुन चुका जग, अ्राज सुन ले रुदन मेरा।

गीत गा गा कर रस्साले, विश्व हिंत निज को मिटाया। किन्तु इस निष्ठुर जगत से, स्नेद्ट मुभको मिलन पाया।।
«यार मुभसे ले चुका जग, त्राज देखे शोध मेरा ।
गान मेरे सुन चुका जग, श्राज सुन ले रुदन मेरा।।

विश्व ने निमम करों से, है सदा मुभ को द्बोचा । किन्तु मैं भी घ्रन्न हारी, यह् तनिक उसने न सोचा।।

विनय मेरी देख ली है, ॠ्रब सहे श्राघात मेरा । गान मेरे सुन चुका जग, श्राज सुन ले रुद्न मेरा।।

-शान्ति सतीजा<br>प्रि-मेडिकल, द्बितीय वर्ष

## बात ग्रादत की है

जीवन अ्राद्तों का ताना-चाना है । ह्मारा ₹वाश्थ्य, सुख श्रौर योग्यता हमारी त्राद़तों पर निर्भर है। एक ग्राद्यी सुर्त है दूसरा मेहनती, एक साहसी है दूसरा कायर, एक ईमानदारार है दूसरा बेईमान, क्योंकि उसने ऐसा च्रम्ग्रास किया है च्रौर जीवन में ऐसी घ्याद्त सीख ली है। मनुूय का दृ्टिकोएा, उसके सब गुएा, तौर तरीके बहुत ज्यादा हद तक उसकी ग्राद्तों के ही परिएाम होते हैं। बोलने, चलने, लिखने, खेलने, बैठने का ढंग, सोकर उठने, नहाने, खाने, काम करने व सोने का समय, हमारे ववचार, ये सब त्रौर हमारे जीवन की कई ت्र्रनेक बातें हमारी श्रादतों का ही रुप है। जो कुक्त हम करते और्रैर सोचते हैं उसकी हमें श्रादत हो जाती है श्रौर हम वहीं हैं जो हम करते सोचते हैं। सच तो यह् है कि मनुष्य श्रादतों का पुलिंदा है, उसे उसकी ت्राद़तों से श्रगर च्रलग करके देखा जाय तो उसका चरित्र श्रैंर वयक्तिटंव थोथा रह जाता है श्रौर उसकी कल्पना नहीं कि जा सकती। ठर्यक्तित्व ॠ्रादतों से बनता है। अ्यादृत अ्याहमा की वेष भूषा हैं।

मनुष्य में 尹्रादृतें सीखने व बनाने की शक्ति बड़ी श्रनोग्वी श्रौंर उपयोगी होती है। जत्र कभी कोई काम कई बार क्रिया जाता है ॠ्रौर श्रगर उसे करते रहें तो वह्र इतना ग्रासान हो जाता है कि उसे करने में किसी तरह्ट के परिश्रम, जोर व प्रयास का घ्रनुभव नहीं होता। कई बार तो ध्यान दिये बिना ही काम कर लिया जाता है। उसकी हमें
'ग्राद़त हो गई, है; ग्रादूत बनाने की योग्यता बड़ी उपयोगी है, क्योंकि इससे मन श्रौंर बुद्धि पर बोभ कम पड़ता है श्रौर ह्म नई दिशा में प्रयास कर पाते हैं। जब चार साल का बच्चा जूते के फीते बांधने की कोशिश करता है उसकी क्रियान्यों में कोई ढंग ॠ्रौर व्यवस्था नहीं होती, उसकी बहुत सी कोशिशें वयर्थ जातं हैं, कमी गलत छेढ़ं में फीते डाल देता है कमी बराबर नहीं रख पाता, उसे भी काम से संतोष नहीं होता पर कुछ समय के अ्यम्यास के बाद वह चिलक्कुल ठीक ढंग से फीते बाँधने लगता है श्रौर पहले से समय बहुत कम लेता है। कुछ्छ समय बीत जाने पर वह इस सरलता श्र्र०र सुगमता से फीते बाँधना है कि उस पता नहीं चलता कि उसने कब श्र्रीर कैसे बांधे। दायें पैर पर पहले बांधे ग्रह्वा बायें पर । फीते बाँघने का काम मंत्रक्त होता जात। है श्रैर साथ में बातचीत व सोच विचार भी चलता है उसे भानो फीते बाँधने की त्राद़त हो गई है, यह काम अ्रपने श्याप होता मालूम पड़ता है, तब ध्यान श्रौर विचार ت्रत्यधिक उपयोगी कामों में लगाये जा सकते हैं।

साईकल चलाना सीखने में लड़के काफी समय लगाते घ्रौर परिश्रम करते हैं। मन मार कर धम्यास करते हैं । कई बार गिरते हैं, चोट खाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, उनकी बाहों श्रौर टाँगों में दर्द़ होने लगता है, कई बार मन हार जाता है। कई सताह के निरन्तर भ्रभ्यास के बाद उनके साईकल चलाने में ढंग और कुशलता दिखाई देने

लगती है, उनकी क्रिगाएँ निहित होने लगती हैं, उनकी साईकल सड़क पर इधर उधर नर्हां भटकती, हाथ पैर नहीं काँपते, हैंडल इधर उधर नहीं होता, नजर और ध्यान हैन्डल पर ही नहींां जमे रहते। अ्रत्न वे साईकल चलाने को एक सरल साधारा काम समभते हैं, उसमें रम लेते हैं, साईकल श्रपने श्राप सीधे रास्ते पर चलती जाती है श्रौर चलते समय वे सोचते बातें करते व गाते भी जाते हैं । वे दूसरी बातें इसी कारा से कर पाते हैं कि उन्हें ग्रम्यास द्वारा साईकल चलाने की अ्राद्रत हो गई है।

कुक्र लोग भ्राँख खुलते ही बिस्तरे से कूट पड़ते हैं घौर जल्दी से नहा-बो, कपड़े पह्न काम के लिये तैयार हो जाते हैं। कुछ्ब कण्ट नहीं होता न मेहृनत पड़ती है, अादुत की बात है। पर और लोग हैं कि घंटों बिस्तर पर पड़े सुर्ताते रहते हैं। हर तरह की ग्रानाकानियाँ, बहाने औौर युक्तिया दूँढी ग्रौर सोची जाती हैं जिनसे सुस्ताने के कार्य कम को बल मिले। कल कुष्ब ग्रधिक थक गये, श्राज सरदी है, कमी कभी पड़ा रह्ना खास्थ्य के लिये हितकर ही है, पानी ठंडा है, जल्दी क्या है इत्याद़ि। यह सब श्रादृत की बात है।

परीत्षा पास अ्रा रही है। राम नियम से रोज का काम करता ग्राया है, उसे पढ़ने का अभ्यास है अ्याज का काम कमी कल पर नहीं छोड़ता, नियत समय पर अपने अ्राप उतनी ही सरलता से पुस्तक उठाता है कि जितनी सरलता से खाना खाता व कपड़े पहृनता है। कोई मानसिक प्रयास त्रनुभव नहीं करता। उसे नियम से

पढ़ने की ग्राद़त है। कमल इधर उधर की बरतों में पड़ा रहता है सोचता है अ्रभी परीत्षा में एक महीना है ग्राज खेल लूँ पढ़ाई कल से शुऊ करूंगा। वह इस दोहे में विश्वास करता है कि:-
श्राज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ऐसी जल्द़ी कौन पड़ी. ॠ्रमी जीना है बरसों।।

वह्ह कागज लेकर लिखने लगता है, सुबह अंयेंजी पदूँ गा, दोपहर को गरात श्र्रौर शाम को हिन्दी, योजनायें बनती हैं, पर पुस्तक ले कर नहीं वैठता श्रौर कभी बैठ भी जाता है है तो कुछ्ध और काम श्रधिक रुचिकर देख उसमें लग जाता है। निश्चय नहीं कर पाता कौन सी पुग्तक पह्ले पढ़ें, बैठ कर पढ़ें या लेट कर, कौन सा विषय श्रब पढ़ें, इसी ग्रसमंजस में दिन औ्रौर घड़ियां बीतती चली जाती हैं। जब रात को 5 बजे पुस्तक लेकर बैठता है तो निद्रा के मोके ञ्राने लगते हैं। सोचता है कि प्रातः काल जल्दी उठ कर पढूं गा श्रं:ग परन्तु प्रातः जब माता जी जगाती हैं तो बहाने बाजी बना कर अ्यालस्य में लेटा रहृता है। रोज की योजनाऐं ठ्यर्थ जाती हैं घ्र्थात् कुष्ब पढ़ नहीं पाता। क्यों ? गुरू से पढ़ने की श्राद्त जो नहीं बनाई।

इसीलिये जीवन औ्धौर काम में श्रच्छी ग्यादतें बना लेना सफलता की पहली सीढी है, उसमें प्रयास की पह्ली बचत होती है। समय कम लगता है घ्रौर काम ठीक ढंग से होता है। अ्राद्तों पर संगत का बहुत श्रसर पड़ता है। यदि हमारी संगती भ्रच्छी होगी तो हमारी श्रादृतें भी घ्यच्छही होंगी श्रन्यथा खराब। सब से प्रधिक प्रभाव योग्य माता का पड़ता है। मनुष्य प्रायः वही बनता है जो

उसकी माता उसे बनाना चाहती है। जो शिन्कायें हमें माता द्वारा मिलती हैं, वे चिता तक हमारा साथ देती हैं। एक विद्वान ने बहुत ठीक कहा है—"एक माता सौ शिन्क्कों के बराबर है।" राज माता जीजाबाई ने ही शिवाजी को वाइतविक शिवाजी बनाया था। घुव ने ॠ्रपनी माता के कारए ही इतना उच ₹थान प।या था। माता के उपरांत मनुषय पर दूसरा प्रभाब उसके साथियों का पड़ता है। एक कहावत हूं-‘तुख्म तासीर सोछबन्चत त्रसर।" उत्तम संगति से मनुषय में सद्वगुए ग्राते हैं श्रैर बुरी संगति से दुर्गु शा। प्रसिद्ध फारसी कवि शेख सादी ने एक स्थल पर कहा है -"मैंने मिट्टी के एक ढेले से पूछ्छा कि तुभ में इतनी सुगन्ध कहाँ से ग्राई है ? उसने उत्तर दिया यह् सुगन्ध मेरी श्रपनी नह्हीं है; मैं केवल कुछ समय तक गुलाब की एक क्यारी में रहा था उसी का यह प्रभाव है।" उसी कवि ने एक त्रौर सथल पर कहा है-"ग्रगर देवता भी दानवों के साथ रहे तो कपटी त्रौर दोषी हो जायगा।" तृत्पर्य यह्ह है कि मनुष्य में जिन ञ्राद़तों की कमी हो उनकी पूर्ति मित्रों

द्वारा हो जाती है।
सदाचार भी त्रादत है। सचा वयक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है, जिसे सच बोलने की ग्राद्त है। जब वह किसी संकट में होता है उसे इधर-उधर बगलें भांकने, बातें बनाने व वहाने बाजी की जरूरत नहीं पड़ेती। उसका रा₹ता साफ है यह् हमेशा सच बोलता श्राया है ग्रौर श्रब भी सच बोलेगा, उतनी ही सरलता, ₹वच्छता और सुगमता से जितनी से वह जूता पहनता है। पर जिसे सच बोलने की ॠ्रादृत नहीं, जिसे भूठ बोलने व बातें बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं, उसे सचाई व इमानदारी से काम करने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है श्रौर वह ऐसा ग्रनुभव करता है कि जैसे कि कोई बड़ी कुरबानी कर डाली हो।

ग्रादतें बना लेने से हमारी च्त्मता बढ़ती है, हम कम थकते हैं, छमारा काम त्रधिक तेजी त्रौर नियम से होता है, हमें निर्रांय करने में इधर उघर नहीं भाँकना पड़ता श्रौर हमारे जीवन में नियन्त्र्रा श्रौर संगम की भलक दिखाई देने लगती है।
—ऋ्रमृत लाल गुपा बी. ए. प्रथम वर्ष

## एक ㅍ्र"सूप—एक मुसकान

"एक पैसा बाबू"
— ت्रौर नरेन्द्र का धग्यान मंग ह्रो गया। चिथड़ों में किवटा हुत्रा एक शरीर उसके सम्मुब खड़ा था। उलभे त्रिखरे हुये बाल जो शुणक होकर तिनकों के समान खुरदूँ हो चुके थे $\cdots$ नयन जो त्रन्द़र को धेस चुके थे ••कपोल, पीले पीले कपोल जैसे पके हुये सेव में से उसका सारा रस, उसका सम₹त रंग निचोड़ लिया गया हो च्रौर श्रोष्ठ जिन पर भूख की भीषएाता ने पपढ़ियां जमा दी थी, जो कमी-कभी कराह उठते थे-"बाबू एक पैसा" च्रौर इसी के सोथ साथ च्राँखों के कोनों से ت्रधरों तक फैली हुई त्राँसुत्रों की एक मटमैली सी लकीर श्रौर फटे चिथड़ों के भरोखों से बचा-खुचा यौतन फाँक रहा था। ऐसा ज्ञात होता था मानो विधाता ने उसके भाग्य में शैशब के पश्चात् एकह्म बुढ़ापे का विधान कर दिया हो।
"वावूजी पैसा"—उसके कुम्हलाये हुये होठ फिर से काँप उठे श्रौर नरेन्द्र सोचने लगा, "मैं भी कैसा निर्लंज्ज, कैसा विचित्र हूँ, वह माँग रही है पैसा श्रैर मैं साहित्यिक संसार में उसके यौवन की तुलना, उसकी विडम्बना कर रहा हूँ। नरेन्ट्र ने जेब टटोल कर उसे एक झ्रठन्नी दे दी। वह् कुष्ब हैरान हो उठी-
"बावूजी, मेरे पास् बाकी पैसे नहीं हैं।"
"वर तुमसे पैसे लौटाने को कहा किसने है ?" "परन्तु, घह तो •...." नरेन्द्र ने उसे हाथ से संकेत किया श्रौर वह हैरान सी चली

गई।—परन्नु बार २ पीछे मुड़ कर देखती रही, शायद् उस बेचारी ने एक पैसे से श्रधिक श्राजतक किसी से कुब पाया ही न था श्रौर ग्रज उसे एकद्म मिल गयी एक घठन्नी, एक रुपये का श्राधा भाग जो शायद् उसकी चार दिन की कमाई होती होगी। नरेन्द्र सोचने लगा 'ये हैं भारत के भविष्य-निर्माता। यह् सब कहते हैं कि भारत ग्रार्यों का, वीरों का देश है, रवाभिमानियों का देश है, सश बकवास करते हैं। ग्राज भारत केंल भिखारियों, दुरिद्रों, भूखों-नछ्नों का देश हैल. रहा होगा किसी समय बैसा देश जा इसे 'सोने की चिड़िग’ कहा जाता था, जब यह्हां दूध की नदियाँ बहती थीं, जब इसे संसार का सिरमौर कहते थे। पर श्राज ल्भाज तो यह केबल भिखारियों का देश है। श्राज इस धरती का बेटा पैदा होते ही पह्ला पाठ यह सीयता है 'बाूू पैसा, बहुत भूख लगी है।' ग्राज इसी धरती पर जनसंख्या का बहुमत, श्रन्न न मिलने के कारखा पेट में पन्थरों को जमाये बैठा है। ये कपड़ों के स्थान पर श्राधा आ्राधा इंच मैल की मोटी तह जमाये और श्राकाश तथा धरती के बीच बिना घर-चाट के रहें हैं।

$$
(2)
$$

"अ्यरे मित्र, अ्राज तो तुम्हें ले ही चलेंगे।" "कहां भाई!" नरेन्द्र ने कुछ्ख हैरान होकर कमल से पूह्धा।
"कनाट ल्लेस के श्रंग्ने जी होटल में-वहां शा्मी होगा, सुन्द्र भी ध्रौर $\cdots \cdots$.
"अभ्रेे भाई, मुके बहाँ नहींीं जाना है। तुम तो जानती ही हा कि होटल-वोटल का सिलसिला मुमे श्र्यच्छा नहीं लगता।"
"अ्भरे यार छेड़ो भी ये बातें। भला दिल्ली में रह कर-।"
"क्यों भला डिल्ली में गहने तथा होटल जाने में क्या सम्धन्ध ? क्या वछँः गए बिना काम नहीं चल सकता है ?"
"बिल्कुल नहीं। दिल्ली में रह कर होटल में जाना जीवन का सबसे सुन्द्र तथा श्रावश्यक पहलू है, कमल ने ‘अ्यावश्यक’ पर जोर देते हुये कहा-"जीवन में कुल्क तो मजा होना चाहिये, कुछ तो दिल्लगी-।"

इतने में सुन्द्रर भी श्रा गया। कमल उसे देखते ही चिल्ला उठा-"स्ररे सुन्द्र ! वाह, तुम भी खून समय पर ॠ्राये। श्राश्रो तनिक इन महाराज जो का द्रिमाग ठीक करें।"
"क्यों, ऐसी भी क्या बात हो गई ?" सुन्दर कुर्सी पर बैठते हुये बोला।
"सुन्द्र मैं इन साधु महाराज को होटल ले जा रहा था। मला सुनो तो कह ता है दिली में रहना तथा होटल जाना क्या जरूरी है। श्ररे खुदा के बन्द्रे, दिल्ली श्राये श्रैर फिर होटल न गये चौर फिर विशेषकर कनाट प्लेस के होटल में जहां जिन्दुगी सदा़ अ्रपने यौवन पर रहत्ती है। अरे नरेन्द्र, कम से कम भ्राज तो चलना ही पड़ेगा।"

जाना तो श्रलग रहा श्षब तो उसके लिए रुकना भी श्राफत थी। इच्छा न होते हुए भी नरेन्द्र को जाना ही पड़ा अौर वहॉं के रंग ढंग देख कर तो वह चकित ही रह गया। मेजों के भ्रासवास सजी हुई कुर्सियों पर एक दो पुरुष तथा साथ में एक दो मह्लिायें विराजित

थीं। हाल में सिगरट, शराब तथा काफी की हल्की गन्ध फैली हुई थी औ्रौर हल्कान्सा शोर था। यह सब देखते ही नरेन्द्र के दिमाग के १िसी कोने में वह भिखारिन कराह उठीं"बाबू एक पैसा।"
"बोलो दोर्त क्या पियोगे"। कमल ने नरेन्द्र को भँभोड़े कर पूल्बा।
"यार श्राज तो ₹चॉनेच ही मगाश्र्रो"। बीच में ही सुन्दूर बोल उठा।
"नहीं भाई, यह सकॉच वाच में नहीं विऊँगा"। नरेन्द्र ने जरा घबराते हुये कहा।
"तुम भी क्या श्रादमी हो, रहे न बुदूधू के बुदूधू") "अ्ररे तुम मँगाश्रो भी कमल, जच भाज लाये हैं तो देख लेंगे इसे" सुन्दर ने बात काटते हुये। भाई यह्ह बीसबी सदी है बीसबी।"

द्विसकी मी अा गई और तीन गिलास भी। नरेन्द्र के मना करने पर भी उसके लिए गिलास भर दिया गया. परन्नु उसके हाथों में इतना साहस न श्रा सका कि गिलास उठाता सुन्द्र ने उसके श्रोठों पर गिलास लगा दिया पर उसने भटके से उसे टेवल पर रस दिया। बह सोच रहा था, श्रच्छी मुसीबत में जान फँसी है।

उन दोनोंों ने पहला गिलास समाम करते हुये कहा ?
'अभ्ररे पी भी लो, अाज के लिए यदि तुम्हारा घह्हचर्य भंग भी हो जाय तो क्या हुग्रा जिन्दुगी में भला यह दिन कब कब अ्राते हैं जवानी हो, शराब हो श्रैर $\cdots \cdots . . .$.
"हेलो सुन्दूर, हेलो कमल"
"त्रोह ज्राप अ्राइये, अ्भाइये, मिस चोपड़ा।" सीट से तनिक उठते हुये कमल

ने कहा।＂बस च्रप्रो ग्रभी ₹ याद रिया जा रहा था＂।＂ग्रह्ो－－भाग्य＂च्रौर मिस चोपड़ा नरेन्त्र कमल के पास वाली खाली कुसी पर बैठ गई ।

हल्के गुलाबी रंग की पतली सी साड़ी， सिकुड़ा हुत्रा बलाऊज जिस से कमर का श्रधिकतर भाग नग्न ही रह्ह जाता था। होंठ， कपोल，सब एक ही रंग में रंगे हुये मालूम होते थे।

उंगलियों में जलते हुये सिगरेट को मिस चोपड़ा इस तरीके से होठों पर ले जाती थीं कि जिससे वह सिगरेट होटों पर की उनकी उस कृतिम लाली को उड़ा न ले，जो शागद् होठों के पीलेपन को छिपाने के लिए लगाई गई थी।
＂बैरा श्रो बैरा＂
＂जी हजूर＂
＂एक गिलास और्रौर लाग्रो！और्रौर हां मिस चोपड़ा अ्राप ₹काच पियेंगी या कुछ ग्रोए＂
＂贰ई लाईक क्काच＂（I like scotch）
＂习्रच्छा बैंरे एक गिलास तथा एक पैग रकाच।＂＂त्र्ररे ग्राप गिलास मत मंगाये यह् जो पड़ा है＂नरेन्द्र ने श्रपने भरे हुए गिलास की झ्रार सकेत करते हुये कहा।
＂झ्ररे ग्रापने अ्रमी पी नहीं । डोंट यू बलाईक इट＂（Donct you like it）मिस चोपड़ा वोलीं－
＂त्र्री जनाब यह्ही तो \＃्रापके त्राने से पूर्व ह्म इन को समभा रहे थे कि यद्व बीसर्वंं शताब्दी है अ्रौर ऐसे विचार हमारी सम्य समाज पर कंलक हैं। संकीर्णा विचार वालों के लिए स्थान बड़े २ शह्रों में नहीं हिमालय की चोटी पर हैं । बड़ी मुशिकल से तो

हमारा देश ग्रन्र कुन्छ उन्नति करने लगा है। च्ररे हां，च्राप लोंगों का परिच्चय तो क़राया ही नहीं । यह् हैं मेंे मिन्र नरेन्त्र शर्मा सेकेटरी ट्रू हैल्य च्याफिसर अ्यौं। यह हैं मिस कामऩी चोपड़ा सव जज़ श्री ञ्रार० सी० चोपड़ा की सुपुर्नी।＂
＂जैरी हैपी ट्रू मीट यू＂very happy to meet you．और्यैर मिस चोपड़ा ने श्रपना हाथ श्रागे बढ़ा दिया। न चाद्टंते हुप मी नरेन्द्र को अ्रपंा हाथ श्रागे बढ़ाना हा। पड़ा तथा कहना पड़ा＂न्र्राप से मिलकर खुशी हुई＂अ्र्रौर उसे ₹व्वयं को लगा मानों उसका रवर यद्धां से नह्हीं वरन् दूर किन्हीं थाहों में से अ्रा रहा हो।
＂ग्रोहृ मिईटर नरेन्र्र，ग्रापने श्रभी तक नहीं मिया इसे।＂मिस चोपड़ा ने बैरे के हाथ में गिलास थामते हुचे कहा।
＂जी＂श्र्रौर इससे पूर्व कि वह कुछ च्र्रंर कहता मिस चोपड़ा का एक हाथ नरेन्द्र के हाथ पर अ्या गिरा ग्रैंर दूसरे हाथ से उसने गिलास नरेन्द्र के मुँह् से लगा दिया। न जाने वह् कड़वे घूट किस प्रकार उसके गंले से नीचे लुढ़क गये＂च्र्राखिय रिस चोपड़ा ही जीती＂स्रौर तीनों ठहाका मारकर हंस पड़े। शराब की कड़वाहट उसके गले में जलन पैदा कर रह्दी थी। नरेन्द्र को च्रपने चांढं च्रोर सत्र कुब्ड घूमता नजर भ्याया। मेज़，बोतलें，गिलास，इ्याम，मिस चेगपड़ा च्रौर फिर सारा हाल। दूसरे ही द्क्ता मिस चोपड़ा ने उसके सिर को च्रवने हाथं में थाम लिया पर एक मटके के साथ वह् उठा श्रौर एक शब्द़ कह्ट्र्विना हां वहां से चल पड़ा। नरेन्ट्र के पांत्र लड़खड़ा रहे थे औँर उसके न्यासप।स सत कुन घूम रहा था।

उसने एक टैक्सी को संकेत किया जो उसे लेकर उसके स्थान की ग्रोर भाग चली। ( 3 )
संध्या का धुन्वलापन फैला हुग्रा था और नरेन्द्र बीरे २ टहल रहा था। पाँव कुछ भारी २ से ज्ञात हो रहे थे। वह ग्रपने पुराने स्थान पर सिर को दोनों हाथों में थामें बैठ गया घ्रौर इधर उधर की बातें सोचने लगा-"वाबू जी, एकं पैसा।"

नरेन्द्र के नेत्र श्रचानक ऊपर उठ गये और भारत के भविष्य निर्माता के मुख पर जाकर रूक गये। भिखारिन लौट पड़ोशायद् यह्ह सोचकर की अ्रभी कल ही तो उसने उसे ग्रठन्नी दी थी, अ्राज भला क्या देगा-
"त्ररे, इधर स्राश्रो।"
वह कुछ देर रकी, फिर नरेन्द्र की श्रोर धीरे धीरे बढ़ ञ्राई-
"नुम लौट क्यों गई"।"
"मैने सोचा, बाबू जी-"
"टाँ, कहो कहो, रकऋ क्यों गई '।"
"मेने सोचा कल भी तो श्रापने श्रठन्नी

दी थी, फिर श्राज-"
"फिर भ्राज भला क्या दूँगा-"ग्रौर नरेन्द्र ने जेब से अ्यठनी निकाल कर कहा"गह् लो-"
"नहीं बाबू जी, मैं नहीं लूँगी-"
"क्यों ?" वह् हैरान सा रह गया।
"कल भी तो-"
"यहृ लो जाभ्रो-" नरेन्द्र के खवरों में कुष्ब कठोरता अ्रा गई । पर वह अ्युन्नी लिये बिना ही चल पड़ी। नरेन्द्र को श्रपने अ्ञप पर बहुत कोध श्राया कि उसने एक अ्यसहाय को ऐसे कड़े शब्द क्यों कहे। वह उसके पीक्छे भागा औौर उसे पकड़ लिया। उसे यह भी ध्यान न रहा कि उसके कपड़े मैले हैं, उनसे दुर्ग्ध श्राती है- घ्रौर उसे अ्रठन्नी पะड़ा दी - परन्नु उसकी नित्तेज आँ्यॉयें बह रही थीं-गंगा यमुना के समान।
"तुम-तुम क्या रो भी लेती हो-" नरेन्द्र ने इस प्रकार पूह्षा मानो उसका विचार हो कि भारत की इस सन्तान के लिये रोना भी उसी भकार वर्जित है। जैसे मुकाना-

## सांध्य-रमण

यह् सींध्य गगन है ।
तम से अ्ररुगामा का मिलन है।।
श्वेत करों से युक्त रवि को ज़ग से मिली विदाई।
न्ररुराएमा निज भाव-भंगिमा सहित चुपके से 尹्याई ।
नील रवर्गिक रवर्गामय वसन में है लिपटी।
लघु तारिका सम इक त्राभूष्ए की शोभा है छिढकी।
विदा की वेला यह्ट रव शून्य है ।।
यह् सांध्य गगन है।
त्म से न्यरूसासा का मिलन है ॥
किये बन्दु हैं पद्म ने निज सुरभित रूप-द्वार।
इस अ्रंक में बैठा अ्रमर है कर रहा विहार।
वह काठ छेदने में समर्थ क्यों हुन्रा है बन्दी।
निशि भर निज गुन-गुन में बातें कहता है सुख की।
कहे तेरी मेरी प्रीत सघन है।
यह् सांध्य गगन है।
तम से श्रकुरिया का मिलन है।।
सुषुप्त सुन्द्री कुमुदिनी ने ले ली है ग्रंगड़ाई।
सरोवर की रंगीन तारिका है वह स्यब बन ग्राई।
संध्या का निज मुदुल करों से करती है मनुह्दार।
देती नित निज सौरभ का है यह उसको उपहार।
जग-दर्शन में चह मगन है।
तम से त्रकुरामा का मिलन है।।
एक ग्रोर से च्राया है नभ-मंच में चह चंद।
भाँक रहा नयनों में भर सारे जग का रंग।
सौनयुक्त मुखकान लिए है सुन्द्रर ग्रभिनय करता।
विश्व-दूर्शकों को प्रसारित करता निज शीतलता।
कमनीय इसका अ्रति चलन है।।
खही सांध्य गगन है ।
तम से च्ररुराणा का मिलन है।।

कृषक-वधू ने कुटिया में ₹्नेहमय दीप जलाया।
ञ्रपने प्रभू की पूजा में श्रद्धामय गीत है गाया।
प्रिय-श्रागमन जान पुलक तन में है छाया।
तन्मय हो श्रपने प्रिय की वाट वह जोहती।
प्रेम इसका श्रति गह्न है।।
यह सांध्य गगन है।
तम से च्ररुरिएा का मिलन है ।।
कुमारी पुरुषोत्तमा कपूर, बी० ए० तृतीय वर्ष। —\%

## दुःख सुख

जैसे दिन, फिर शाम, शाम के बाद सवेरा।
ऐसे ही है दुनिया में दुख-सुख का फेरा।। जैसे पत्ते पेड़ों पर विकस-विकस गिर जाते हैं। ऐसे ही दु:ख-सुख मानव पर फिर-फिर अ्रावें।।

कहीं पेड़ पर खिले अ्यौर मुरभा जावें। उसी पेड़ पर नई कली फिर से ग्रावें।। नई कोपलें खिलें, विटप फिर से कलियायें। पुष्प खिलें,फल लेकर सबके मनको ह्षर्पायें। जल की बूँदें बादल में रह सुख से ह्षातीं। प्रश्वी पर गिर कर दु:ख से पीड़ित हो जातीं।। मिले समुद्र में वही पुनः वादल बन जातीं। बिछड़े सुख को पाकर मुद़ में नहीं समातीं।।

पुष्प हवा के भोंके से गिर जग पग में।
सुख मिल पाता कहाँ उसे इस जग में।। वही पुष्प देवन्शीश पर चढ़कर हर्षाता।
पाता है वह मान, जो न कोई भी पाता।।
—बीना पुरी बी० ए०, प्रथम वर्ष।
95

भपजबम:
पू: मी. भิल. वृभ
$x+$
$x+3$
$x+3 \times$
$x+y$


## 




















 fưhクीu





















 म.ढल घटाव dो।

## 





 पटँसे षेठटी वाधींसी चै।

|  | feg |
| :---: | :---: |
|  | મิวใ |
| ¢6 | भेо |
| )ठ | ய̄วฺ |
| -̀े | टी मीइী |
|  | ז1 |
|  | ${ }^{\circ} \mathrm{f}$ |
| т | Hידי |
|  |  |




 गाधृ:

घे भुં






हटटा में रठीं मीलिभ, घाघகा दठ बी चिउा घी। भपच भें ठ उाद्दे

 Еटळा में ठลी महिभा, घमघा टठ बी fिउा घी।


 हट®ा ${ }^{\text {में }}$ ठวी भfलभा।
 дंबीक गౌeी चै।



वंश् गंश रचटी,







 पी छली घिवार्हे ऐेम।


३.









 ताली डे में भा घ⿺廴⿻肀二灬भां










えँ 亏े नित えँठぶ，
भा्ठी えंठे मूबटी ठेउ डखा।

3़ विमे घग्रे छेध उसा।



$\star \star \star$
मी．भิญ．खूभ्ठ

## 










 किभा से। भनों भमीं दी fिडे निते मभालं









 Mr P＇




8.




立i



















 मी 1

צटीव भल ती सी पகटर भेचे पिबे
历ताहाहृं तो पन दिन चिभाष भानिम्न वि ते



 जै＇इंल उं घणु मृवभा पठ ढिठ ही



 वि वгन घंट ।


 डे मी षटाढ़ मष नी ही वाँ दू हेधट लॅतो।










 －

 वन चिउी 今ै। पन हि री मी 甘टौठ 以ल की










 ग̄घे।




 aै!"










## घ̀हिममृ





रेषी भाप्धे ड़्ड़ मचघ विभ्याउ।










fिर fuभt ढेले तीट हे हेठ।
दिव fuभा घ্वग्ट भषत घटेँ।



fिठ दी भाष्甘े उापी उाघी।



<br>

$\varepsilon$.

## भाบट्रा डे पठगॄमा






 भधं से पाटी दिच घटल सेट रै।















 वडे ठा, भाये बहां हो डे भापे खांद्यां हो।'















㐅ॅट मरे। 以


































亠े ठसं ठाए हा கिभा।





(घौ. घे. उौत्म मיא

## मां टा थिभाठ

मीम




















$t$.




 खट ठวी। Өि丁 भयदे घfिभां इसी















 वॅघ














 भाउ大 मेग्वा






 सापे घंวदी Эै।



## 












 लत्ञार्ल fिंय छघठग्र


 खू़ी यातालां टी उतुं भापे गी हलो का वठी
 भाष्टी ने डे विषे क्ष गठी चै।















 उो $3^{i}$ घेपटारे वै।

































 90.




















































 तहीं ट्रोभां भा वाधी डे fu® ही छुमी




 ऐट्टा।



fี้ออ ศी3,


## ภीछीठ नहाగగी












दाव! मет


'घеб बूभтә’

१२.
$\rightarrow \quad 1$



وني射促 شَ大亏四


بَ
供 －No tivk
角保
为 ，
和 جي


شِّ ＂ ＂7＂
 （\％

بل


1



 نا جوسنُ سان S ط


 $\therefore \div \therefore$＂


هـ
 تِّ وهئي ． ؤَ －品第


代么asice

家






همَ أَيْ دو
.
جهو
 هالُّ
 $-1$
 غن
"
 سونِّكئ
 هيخ"ا

 تح







 (車 كو


 .

家
 لهو


سنرنّ : ن
 ك (
 كهوتْ ك ( كي كْ : هـ

 بَ
竍
 بإِ象
 －为行




人 ك ，

多
隹偣






ز


隹
 －ك し ا

ك ك ك


هُ
竍

.

隹 با با
宊人
 وْ


－نَ
نَنِّ نَّ جلـ
بَّ
解

ا،ولَّ
جو
＂ِ
וی"
, ,

يـ
صِ إ
 U








－


8屋 كُواب


属多細 إِ
＂َ

توّ
＂と高品


رردثَ

品
نِّ بِـِ أن
＂
؟




 كارْن هـ
 ا ，رُ

 الِّ آَ آَ
كِ كِنَّ إِّ تَ تَ
املز مهخ مجما,

أَّ
保

إِ

为
ك ا انزاز
＂

我
مِ

ا

范 احها


خزَمابج
Bu！u ．
وَّ ماجب

اليِ






 أْ كلى



G, أَ

ريّا



!
竍 （ رو
 － هِ انَّ
6－1


 كِ
 （6）（\％）


 6

 6人高 ．والنَ



ك 30
侕 عَا،

 ك范 كَ

 تز
家

 2
 $\dot{\dot{c}} \boldsymbol{\text { ® }}$ ，全
 ك゙ ＂くَّ


 نبا

 ＂




حْلِّول

Fتَ：
2
 ،

f
둗
宽＂
会

涴

نيّ
مرجيت
．

（ 1
伿


㢄
 ， ك ٪ ك＝كَ鹵


重


# Editorial <br> Board <br> Editor-in-Chief <br> Shri Radha Krishna Sud 

## English Section

Staff Editors ... Shri Radha Krishna Sud

Student Editors
... Shri K. C. Kanda

> ... Ram Nath Ganpati
... Dilsher Nagi

## Hindi Section

Staff Editor ... Mrs. Raj Kumarii Parshad

Student Editor
... Kamlesh Malhotra

## Punjabi Section

Staff Editor
Student Editor
... Shri C. L. Kumar
... Balbir Singh

## Sindhi Section

Staff Editor
Student Editor
... Sbri S. M. Jhangiani
... Pushpa Butani

## Urdu Section

Staff Editor
... Shri K. C. Kanda

## DESH

## कर्मएयेवाधिकारस्ते

## DESHBANDHU COLLEGE, KALKAJI, NEW DELHI.

Gleanings from the Harvest

Shri K. G. Saiyidain

## ENGLISH

Pages
Editorial ... Ram Nath Ganpati 3
Seek and thou shall Find .... Dilsher Nagi ... . 5
Fighting the Wasps ... Sushma Tandon 6
Mystery (Poem) ... Surinder Vaid \&
The Toy-seller ... Pushpa Butani 8
Life as I sce It ... Surinder Vaid $\mathbf{1 0}$
The Birth of Death ... Shant Kumar 12
The sands of Life (Poem) ... Sashi Vadan 13
The bane of Poverty $\quad .$. Inderjit 14
A boy or a Girl ... Desh Bhushan Wadhwa 15
Little Laughs ... Surjit Dhawan and Kanta Chopra 16

| The world is too much $\begin{array}{l}\text {... Promilla Gulati } \\ \text { with Us }\end{array}$ |
| :---: |

The Things I like most ... Karuna 18
Indian Socialism ... Sushila Butani 19
The Essential Qualities of a Leader ... Purshotma Kapur20

Students and Politics ... Harsh Vardhan 22
Old Boys' Corner ... Santosh Kumari 24
Sudesh Kumari 26
College Chronicle ... 28

|  |  | HINDI |  |
| :--- | :---: | :--- | ---: |
| Editorial | $\ldots$ | Kamlesh Malhotra |  |
| Archna | $\ldots$ | Hira Ballabh Tewari | 1 |
| Bhartiva Sanskriti aur Lok Geet | Purshotma Kapur | 2 |  |
| Do Rubaiyan | $\ldots$ | Naresh Bhardwaj | 3 |
| Hiradaya Manthan | $\ldots$ | Hira Ballabh Tewari | 6 |
| Geet | $\ldots$ | Dinesh Kumar | 7 |
| Jeevan | $\ldots$ | Swadesh Kumar | 10 |
| Ka varsha jab krishi Sukhane | Suman Luthra | 10 |  |
| Bhakti Sangeet | $\ldots$ | Brijendra Kaur | 11 |
| Man ki Vayatha | $\ldots$ | Shashi Vadan | 14 |
| Poonjipati | $\ldots$ | Chandra Prakash | 15 |
| Pran Vibha | $\ldots$ | Shri Suresh Chandra Gupta | 16 |
| Manav aur Manavta | $\ldots$ | Inderjit | 19 |
| Insan | $\ldots$ | Dinesh Kumar | 20 |
| Antim Akanksha | $\ldots$ | Shri Suresh Chandra Gupta | 21 |
| Rakhi ke do Tage | $\ldots$ | Sarla | 25 |
| Punar Milan | $\ldots$ | Kamlesh Malhotra | 26 |
|  |  |  | 27 |

## PUNJABI

Editorial
Mithhat Neewi Nanoka
Tyag
Ik Hanju
Do Rangi Kawita
Ah! Je Mehn wi aurat H
Maut de Pichhon
Honi de Rang

| $\ldots .$. | Balbir Singh ‘Bir’ | 2 |
| :--- | :--- | ---: |
| $\ldots$ | Inderjit Kaur | 4 |
| $\ldots$ | Shri C.L. Kumar | 6 |
| $\ldots$ | Krishan Kumiar | 8 |
| $\ldots$ | Naresh Kumar Bharadwaj | 9 |
| $\ldots$ | Makhan lshpunihani | 10 |
| $\ldots$ | Surjit Dhawan 'Musafir' | 11 |
| $\ldots$ | Tejinder Kaur | 13 |

## SINDHI

| Sindhyun ji Samajik Halat | $\ldots$ | Pushpa Butani | 2 |
| :--- | :--- | :--- | ---: |
| Neelu | $\ldots$ | Chandra Mulchandani | 4 |
| Hindustan ji Pardehi Neeti | $\ldots$ | Sushila Butani | 6 |
| Akhrin Mulaqat | $\ldots$ | Kamla Mamtani | 8 |
| Gharib-jo-Gunah | $\ldots$ | Yogendra Khushalani | 10 |
| Sampadaki Vichar | $\ldots$ | Pushpa Butani | 11 |
| Mukhe Suhini Zal Khape | $\ldots$ | Shri Santdas Jhangiani | 12 |
| Umeed | $\ldots$ | Sushila Shiranghi | 14 |
| Satawaray ji Mani | $\ldots$ | Pushpa Malkani | 15 |
|  | URDU |  |  |
|  |  |  |  |
| Harfi Awwal | $\ldots$ | Surjit Dhawan | 1 |
| Shair ki Zabani | $\ldots$ | Shri Radha Krishan Sud | 2 |
| Sal ka 365 wan Din | $\ldots$ | Shri K. C. Kanda | 6 |
| Khayyam Nama | $\ldots$ | Surjit Dhawan | 7 |
| Nawab Sahib | $\ldots$ | Vijay Kishore Singh Sodhi | 9 |
| Talakh Haqiqat | $\ldots$ | Shri V.N. Pasricha | 12 |
| Ghazal | $\ldots$ | Jaswant Singh Shaida | 13 |
| 1957 | $\ldots$ | Sashi Vadan | 14 |
| Ghalat Fahmi | $\ldots$ | Shri V.N. Pasricha | 16 |

## GLEANINGS FROM THE HARVEST

"Students in the colleges and universities are faced, however, not only with the problem of livelihood but also with another lively question which has aroused great controversy: Should they take part in politics ? In the recent past, before we attained our political freedom, it was confidentlv assumed by the official circles that they should do nothing of the kind. It was considered to be obviously improper and dangerous. On the other hand, the nationalist circles generally assumed, equally confidently, that they should do so-when the freedom's battle was joined, how could they watch it unconcerned? To the former, even the study of political opinions on the part of students seemed scandalous. The latter wanted them to take a practical part in the political struggle. Whatever the merits of that controversy-and I feel that both were mistaken in varying measurethe nature of the situation and the form of political work and activity have now changed and it is necessary to define the relationship of students and politics afresh. Sould students take part in politics? Assuredly, for it is one of the most important functions of education to train students for the duties of "creative
citizenship" and Politics is primarily the study and organization of civic life, in the larger sense. But - and it is an essential if rather vexatious 'but' !- they must honestly and strenuously equip themselves for this most responsible task; half-baked ideas and confused minds are not suitable equipment for the field of Politics. It does not matter so much to what school of thought a person belongs ; but it does matter profoundly whether he has honestly and intelligently come by his opinions and has accepted them according to the best of his lights or has merely borrowed them from some glib salesman who can play on his feelings and prejudices. I have no doubt that many of you have the natural and laudable ambition to become political workers. Before you decide to take this plunge, however, you should ask yourselves whether you possess the intellectual clarity, devotion to public good and the moral courage which this form of national service demands."*

[^2]
## Editorial UNIVERSITY EDUCATION IN THE INDIA OF TO-MORROW

One is apt to be perplexed and distracted by conflicting views on the proper aims of a University. Ability to earn a living, preparing for life and for citizenship, acquisition of knowlege and the power to add to it, formation of a good and virtuous character-all these, singly or together, have struck theorists as the fundamental purpose of education.

I think, if we do not care to be profound or philosophical but be content with a common and intelligible idea, we may regard a University as a place where personality plays upon personality by the establishment of an intimate human relationship between teacher and taught. This way of looking at it has the great merit of drawing our attention to the supreme importance of the teacher as a factor in University life.

In the present day, for most of the people, when they leave college, a sort of mental exhaustion seems to set in from which only a few r.cover. A famous story of Dr. Johnson comes to my mind. Once while he was recovering from an illness someone proposed to send for Burke. " Don't !" cried the Doctor, "if that fellow were to appear now it would kill me at once. He calls forth all my mental powers!" Without having the cxcuse of physical debility many of us seem to be in mortal dread of having to listen to a lively debate on a rousing topic, let alone taking part in it.

Even more than this mental alertness and elasticity another attribute is distinctive of University culture - the balanced mind. Modern life, with its
hurry and whirl, seems to have banish-: ed leisure, poise and seremity of outlook. The countless little details claiming our attention from moment to moment scarcely allow the formation of a whole and harmonious picture with every feature in the perspective. The newspaper press, shouting and screaming all day long, keeps pouring into our minds a chaos. of unrelated thoughts. Of any particular object or idea we seem only to catch a fleeting phase, an aspect of an aspect. And yet, we have to make up our minds to choose our sides and to cast our votes. I think that the true mark of a completed course of education should be the habit of proving all things before coming to a judgment, the disposition to look at a matter from all points of view, the habit, even under exciting oircumstances, of bringing full and unclouded reason to bear on the subject at issue.

In the present context, one of the aims of University education should be the development of a high ideal of citizenship. Most people imagine that citizenship is a grand name for a trifle, that it is nothing more than casting a vote once in a few years for an unknown candidate as one may be cajoled, bullied or bribed into doing! Citizenship was a tiny and precious bundle of rights a century ago ; it is now a precious cargo which has cost many years of manly struggle, many exemplary and heroic lives.

Ramnath Ganapati
B.A III Year.
(Student Editor)


[^3]
## 'SEEK AND THOU SHALT FIND'

God was not satisfied with His creation, until He said:-'Let there be man and Adam came forth; and for his benefit Eve was created. Human life has been the acme of creation but, let us not forget, that He also said - 'Dust thou art, and unto dust returnest.' The span of our life is, indeed, very short. Let us, therefore, be quick, for we have no time to lose. Art is long and time is fleeting.

With a world so rich! so beautiful! and so interesting !-one would ask, "Why do so many millions sit brooding and moping under the tree of dejection?" Some one has rightly said :-

## '"The world is full of a number <br> of things. <br> We should all be as happy as <br> kings."

And yet we are for ever cursing our fate. A reason for this can be that so many people condemn themselves to solitary confinement, and live a restricted unsuccessful existence. They ignore the bountiful gifts Nature has bestowed upon them. One of the greatest tragedies of human life is the limitations people impose upon themselves - either of birth, education or insufficiency. Man must master his instincts. In the words of the Scripture he must rule his own spirit! But, reclinning on a soft cushion, one says :-"'I wish I were this, and I wish I were that !" Those who think Dame Fortune would go round distributing gifts from her basket; - giving her favourites the better ones - they, I should
say, are sadly mistaken. It is personal endeavour that is required. The rewards of life demand, as Mahatma Gandhi said, self-sacrifice, patience and unremitting toil. The Lord hath said : "Seek and thou shalt find."

We look to the heights of achievement and are thrilled. Full of ecstasy our hearts over-flow with pride; but when we 've to pay the price, we hesitate. It seems to us tedious and a useless attempt to make, but we should never forget the two little words 'Let's try'. We should never say to ourselves: "We just can't acquit ourselves well because the going is tough !" The bravest comes forward, but-God forbid - if, when he has gone midway his foot slips and down he falls, what a hearty laugh the others would have. One would say : "What a fool he was to try;" and another: 'That serves him right for showing off'. But does that mean he has failed? By no means! For there is glory in the attempt, and even more so, if the objective is achieved. Failures are the stepping stones to success - though it is a difficult path to tread. "Sweet are the uses of adversity", Shakespeare remarked. He, who has really tried has never wholly failed and would never regret his attempt. A dictum goes :-'It is better to have tried and lost, than never to have tried at all." People, who never make a sincere attempt, seem to be satisfied with the few amenities of life. But, Nature seems to deny them even these few simple things. In the midst of plenty they live starved,..unexisting lives.

But 'effort' would change their whole outlook. 'Effort' is nothing less than lubrication for the human body which, if not used, would become useless and unfit for any purpose.

Our efforts can also be directed to building our personalities. Here, it is 'self discipline' that is required. It is the capacity for 'self-discipline' that underlies all human goodness.

Let us focus our thoughts on the virtues of people and not on their vices and let us not pass hasty judgments.

How quick are we to find faults in others, but let us say to ourselves : 'If I were placed in the same situation, the same troubles and temptations, might I not have been as bad'. Leave the judgment of others' sins
to God alone, for no one is free of them. The invisible Satan has a ride on every one's back.

Why are people calling us 'ladies' and 'gentlemen' to our face, and hooligans and ill-mannered persons behind our back ? Instead, let's prove to them that their words weren't wasted.

No character can be built, nor anything of worth accomplished, without 'self-discipline'. Let us steer our souls towards a richer, fuller and happier life.

Come, dear readers ! peep into your souls - no cheating - and you'll steer clear.

Dilsher Nagi<br>B A. II Year Assistant Editor.

## FIGHTING THE WASPS

This year whitewashing of our house came to a sudden stop when the labourers refused to proceed with their work on seeing a vast-sized nest of wasps in the verandah. There appeared to be clinging to it hundreds of thousands of wasps and they dared not approach it, much less remove it. They, therefore, made it a prerequisite for proceeding with their work that it should first be got removed. It posed a great problem for us all. At long last, I made up my mind. 'Let me earn the laurels', I said. I gave the whole matter a good thinking and did as follows:

Like a ring leader I doled out insructions to one and all around me.

I asked my Mummy to stitch a napkin for me with two holes, one inch apart, and ordered my younger brother to get hold of a shovel from the next door and sent my sister to the market to buy a fine string. The task of finding a hose and a pump, I took on myself.

No sooner did the equipment become handy than I was all agog for my operations against the wasps. Everybody's heart in the household was throbbing with anxiety to see the wasp-nest go but all were afraid lest it should prove to be a misadventure and were dissuading me one by one. But no body could come in between my objective and my determination.

I brushed every one aside. Then, I tied the string round my sleeves and trousers and also put on a pair of gloves and fastened the napkin to the nape of my nick (my small, small eyes shining, without doubt, through the small holes which my Mummy had made into the napkin.) I filled the pump with water. Now I was on the point of making a start.

I pointed the end of the hose at the wasp-net with one hand and pumped with the other. It was a good shot and the nest came down. All the wasps went mad. So did I. My mother was in one corner of the house, screaming and shrieking, and my father in the other, jumping up and down like a ping-pong ball. My younger brother came running to me breathless (to me he appeared like a mad dog) and tried to cling to my legs. With Herculean strength, I gave him a blow with my hose-pump and sent him rolling backwards. The poor child screamed and ran into Mummy's lap. She herself was in a state of coma. He dared not look back even once. The wasps flew as if in sorties to attack me. I had now to be on the defensive. I was mad. The wasps were furious. I threw a pail of sand over the nest. The wasps went madder. And I too. As the nest now seemed to be seething with rage, I thought I ought to get it away quickly, but how? Spotting a long broom-handle, I shoved it under the nest and ran out as swiftly as the wind.

Soon, I found myself out on the road. Somebody asked me what I had got, and when I told him, he ran away
scared. Another asked the same question and he too ran. Everybody ran. Don't forget, I was all wrapped up in clothes and also had`a napkin around my head. We all saw two tongas coming in our direction but as soon as the tongawalas saw all the pedestrians running towards them, they got suspicious and turned their backs on us. They too began to run as if on wings of the wind. A car-driver, coming from a distance, perhaps, also got frightened and reversed the direction of his car. He drove the car frantically. Obviously, they were so much afraid of me!

All of a sudden my running came to a dead stop. In front of me lay a pond full of muddy water! I threw the wasp-nest in with all the courage I could muster. And lo ! it sank and was no more!

When, like a hero, I entered my house to convey the tidings of my success to dear Daddy and dearer Mummy, I was astonished beyond measure to find that the entire house was full of wasps flying here, there, and everywhere, stinging everybody and sparing none. Daddy, Mummy, and my younger brother had been stung by so many wasps that their faces were beyond recognition. I, however, came to know later on that, in my enthusiasm, I had carried with me no wasp-nest. Somehow, my younger brother's sponge had got, stuck to the end of the shovel and the wasp-nest lay on the floor as it was.

## Sushma Tandon <br> (Prep. Arts)

## M Y S TERY

> 'Oft myself have I asked, "My lord,
> Where art Thou, if Thou art?"
> And ever have I within me heard
> Thy solemn voice speaking soft,
> "Search in thyself and about thee, Thou shalt not fail to perceive Me."
> In vain do I roam about the world, Aye, without a glimpse of Thee!
> Till a sigh from within is heard :
> "O, God! Reveal Thyself to me !""
> Lo ! when I rise up from slumber sound
> Thou art present all around!
> Surrinder Vaid
> B. A.II Year.

## THE TOY-SELLER

"Come, Come!'"Romi said,"I really cannot blame you."

But the poor boy did not move an inch. His face was red with anger and disappointment.
"What do you mean by the way you are glaring at me? What on earth did I say."

The boy gathered his toys and put his silly old hat on, and went his way. When he departed, Romi sobbed.
"Romi!" His wife was calling him. Romi looked at the boy with a look of pity and astonishment.
'Nalini, today I am very sad. I hate myself."
'What is the matter, dear?" His pretty wife asked him.
"Nalini, this is what happened. A boy, who sold toys, passed by our door. I thought of buying something; not actually, I mean; but, nevertheless; I stopped him. The boy seeing me smiled, and placed his things down. You must forgive me, Nalini, for my brutality. I began to waste his time for nothing. I asked him to show me something superior. He showed me all that he had. I, on the contrary, spoke very foolishly and said "Nothing interests me. What have you brought, boy? All your things are rotten."

The boy was very angry. He replied, "Sir, you are at liberty to buy things from me or not, but really you cannot call my things rotten. They are dear to me, because they are mine."
"I felt pity for him and tried to buy something, but the boy won't listen. He went away."

Nalini smiled. "This is the cause of your sadness! This thing troubles you! Romi, you are a strange man, very simple, very noble."

Romi shurgged his shoulders.
In the morning, he was at the breakfast table. Nalini was looking at him. "What are you thinking, Romi? Your eyes are red ?"

Romi made no answer. He swallowed a slice of bread with a piece of boiled egg.
"Nalini, I am thinking over a very acute problem. Tell me how many of the people are fortunate enough to eat eggs and bread at breakfast ?
"Romi !" cried his wife, "Why are you talking like this? Where is your old laughter which echoed in our lonely home? What does this change mean ?"

Romi raised his eyebrows. Nalini saw in his eyes a strange expression.

As Romi left for his office, he murmured, "I must find out this boy."

Nalini asked him, "What will you do with him ?" He made no answer. She said to herself : "Romi is such a problem. He is a mystery. I wonder, what is he about? He joked with the boy,
made him angry and now he is weeping."

In the evening Romi returned very happy and full of spirits. He told Nalini that he expected a visitor at dinner time. He was very fussy the whole evening. Sometimes, he would place flowers on the table; sometimes rearrange the table cloth.

Nalini was startled to find that the visitor at dinner was the boy toyseller.

Romi was sitting with him in the drawing room.
"My dear friend ! I will buy all the toys from you and decorate my room with them." The boy was smiling silently. He was such a handsome boy. He had a charming face and blue expressive eyes.

After some time, he departed. Romi told Nalini that his name was Anoop.

For days Anoop was every thing for Romi. Nalini did not like his new friendship. Though Anoop was handsome and looked innocent, yet she had the strange feelings that her husband was not safe in his hands. Sometimes, Anoop gave a laugh which was very sarcastic and strange.

One day Romi told his wife that he was leaving his job as he had accepted the editorship of a newspaper.
'YYou do whatever you like," was the straight answer from his wife.
"Nalini, my ideas are changed," he said to his wife the next day. "Anoop is the dominating force in my life. I feel he is my long lost son."
"Your lost son! What are you talking, Romi ?"
'"Yes dear, my son, whom I lost in a fair. He was 5 years old then."
"But you never told me this. You are very secretive," said Nalini.
"Yes, I never told you. Though his memory was haunting my mind, yet I did not like to trouble you with my past life."
"Does Anoop resemble your lost son?"
"Every inch; the same nose, the same forehead, the same eyes as he had. He is sixteen. It was twelve years ago when I lost him."

Nalini's eyes widened. "Oh God! is he really your son?"

Romi answered calmly: "Nalini, will you be happy to live with him ? I know you don't like him. Nalini, I don't want to make you unhappy."

Nalini gave an emphatic reply, "I shall be rather glad, very glad, Romi. I like him, he is a fine lad."

Romi's eyes brightened with a smile.
"He is! Nalini, he is my son. To-day, I am happy. My life is perfect. I have got a pretty and affectionate wife and a dear son."

As Romi was delivering this emotional speech, Anoop was seen smiling at the door. He ran into the room and clung to his father.

Pushpa Butani
B. A. II Year.

## LIFE AS I SEE IT

"Serene will be our days and bright And happy will our nature be, When love is an unerring light And joy its own security."

It was in the beginning of the 19th Century that Wordsworth had such a beautiful conception of the ideal life. For ages man has tried to know the meaning of life but without any success. Great thinkers and philosophers have manoeuvered year after year to find an answer to this pertinent question, but each time they thought that they had it they made it more and more complicated. We have varied conceptions, beautiful and enchanting
as they are, about the ideal life but when it comes to finding the meaning of life no satisfactory solution is available. Well, whatever life is each individual sees it differently and attempts to understand it in his own way.

Whenever I think of life I am always reminded of the story of the six days of Creation. For six days continuously, God worked hard and on the seventh and all days thereafter He stretched His limbs. But ever since God has gone on an indefinite holiday Man has become nothing but a restless creature, and this tendency
is still on the increase. Restlessness seems to be the essence of man's life ; otherwise, it would have become a stagnant and stinking sea. In a way it is good for it makes man run after something worthwhile and proper without losing his sense of proportion. To-day, I believe, there is an excess of restlessness together with uncertainty of purpose.

Our achievements in the scientific field are tremendous, no doubt. But what about culture - culture in the real sense of the word? Someone has correctly said; "We are taught to fly in the air like birds, and swim in the water like fish, but how to live on the earth - that we know not." We are but half barbarians and half civilized. We talk of peace and prepare for war. Some get up and become self-made guardians of peace to help destroy an undefended country. If a man kills another he is sent to the electric chair ; but if he kills great many people at the behest of his own country, he is a great patriot and hero and is honoured with a V. C. If he cheats an individual we put him behind the bars; but if he successfully cheats and defrauds a whole country, we hail him with lot of flash as a great diplomat. We talk of love and yet treat our destitute fellow-beings as if it would be death to touch them even with a pair of tongs. We boast of service to mankind and imagine that our back is just going to break with the burden of responsibilities; and all that we do is to grind our own axe. We give charities not out of sympathy but because we want to feed our sense of importance and perhaps to reserve before hand a comfortable
and luxurious seat for ourselves in Heaven. We kneel before God and praise Him because we have a notion that He will rescue us on the day of peril.

We have, as a matter of fact, failed to realize that civilization cannot be equated with material advancement alone. Life, as a whole, has three aspects - physical, mental and spiritual. You cannot ignore any one of them and call yourself civilized. But what has happened to us? We have become nothing but slaves of the machine, and to such an extent that we have lost contact with the spirit that informs the universe ; forgetting that even a machine, to be a machine, must have some purpose behind it. Life, too, has a meaning and a purpose and it is up to us to realize and make it a vital part of ourselves.

It is absolutely necessary to be honest to our own selves. Our conscience is the best judge and it is neither wise nor honest to ignore the voice of the conscience and seek consolation through self-deception. Quite often we suffer because we do not, or cannot, or will not, be honest to ourselves. We must learn to understand and respect other people, their ideas, actions and aspirations. It is no use having a United Nations when individuals do not want to give up their narrow 'isms' for better and wider ideals. It is within ourselves that hell and heaven exist. The goal is within our reach. Only we have to make an effort, a very honest effort, to reach out for it and make it a part of our being.

## Surrinder Vaid

B. A. II Year.

## THE BIRTH OF DEATH

Abhimanyu, the brave son of Arjuna, was killed cruelly in the great battle of Mahabharata. His father, Arjuna, and his uncle, Yudhishtra, sorrowed bitterly for him. Yudhishtra, who went to pluck consolation from Vyasa, asked him, "What is Death ?" And the answer to him was given in the following story of the birth of Death.

At the beginning of the world, Brahma, the Creator, made all life without change. Everything was fixed in a beautiful state of unchanging perfection. There was no decay and no old age. The result was too much life. 'The earth became very heavy with living beings. Then the Goddess of Earth, Bhudevi, came to Brahma, the Creator, and complained to him ; "Father, my burden is too heavy to bear. My children are too many. Great harm will come to them. Do something to help us."

Brahma did not know what to do. He had given the gift of living unchanged. Yet life must change. Then, from his mind, came a wave of troubled thought. It became a fiery flame. It spread to all the worlds. It began to burn everything before it. All life was being killed. Then, the God Siva, alarmed at this, went to Brahma. He begged him for mercy : "there would soon be no life on Earth." Brahma listened to him. He said! "Life shall live. I kill through love, not through hate. Tell me a plan to ease the earth of its overburden. l cannot kill without cause yet life must be kept down." Then

God Shiva told him of a plan. "Let there be three divisions of time in the world. Let there be the Past, the Present, and the Future. Thus shall the world be ordered in peace."

Brahama meditated for a long time. But, out of his thought, arose a new being, this was Mrityu, or Death, in the shape of a woman. She was lovely in face and bearing. She was sweet and tender in heart. She looked at Brahma in fear. He said to her ! "Go into the world. Kill those you feel must die. I have made you for this. Obey me and fear not."

But Mrityu was too gentle for this dreadful work. She cried to Brahma! "Why did you make me a woman, then ?How can I do this duty? I shall be guilty of sin. Why must people die? They are so happy. Why must they be torn spart from one another? I am too weak to do this work.'

But Brahma was firm. She must kill for the good of all. Then Mrityu went into the woods and did penance. She prayed and wept. At last, Brahma came to her. He asked her the cause of her tears. Gentle Mrityu prayed for mercy as before. Then Brahama said, "You must kill. I shall free you from the sin of murder. Yama, the God of Death, shall help you. Plagues, sickness and famine shall help you."

Mrityu told him of a plan! "Let people be killed by their own sins. Let their own hates and follies kill them." Brahma agreed. He said

THE HINDI PARISHAD


Members of the Executive Committee 1956-57
THE ECONOMICS SOCIETY


Members at Nangal Rest House

COLLEGE UNION EXECUTIVE COMMITTEE

(Sitting)
(Chairs)

Phool Kumar, Ravinder Sikka
Prem Lata Sawhney, Shri S.D. Bhalla Promilla Gulati Principal Harish Chandra (Adviser) (President)
Ripshodan Gopal Shri B.S. Puri Harish Kapur
(Secretary) (Vice-President)
(Standing) Shri D.S. Chaudhri, Shri K.C. Kanda, Shri R.K. Sud, Ram Nath Ganpati, Arjun Manghani, Vijendra Vaid

EDITORIAL BOARD 1956-5,

(Chairs L to R) Shri S.C. Gupta, Shri K.C. Kanda. Shri R.K. Sud, Principal Harish Chandra, Shri C.L. Kumar, Shri S.M. Jhangiani (Standing) Balbir Singh, Dilsher Nagi, Suriit Dhawan, Pushpa Butani, Ram Nath
to her. "Let death enter so into the world. You shall be without blame. It shall be said of you : 'Death kills for love, not for hate.' Thus, by Death shall come peace. Men shall even long for death. See, I have made your tears into woes. From them will come grief and loss, sickness and pain."

Thus came death into the world. Is this not a grand lesson for us ? Death must come some time. Life cannot be without death. Death, therefore, must not be feared. It
must not be grieved over. Sometimes, death comes as a welcome change. Let it be gladly met. Sometimes, death comes as a punishment for sin. Even then, it must be greeted. So death is always the will of God. It works out His divine purpose.*

Shant Kumar,
Pre-Medical I Year.

[^4]
## THE SANDS OF LIFE

What life is this, like a bird in bars
With wings but cannot fly ;
Like streams that run day and night
But merge in seas and die ?
To this world you were sent
To do deeds, to earn a fair name.
Not to stand before God and repent
With blushing face bent with shame.
Your golden prize may not be nigh.
With swift strides and a head to guide -
Why stay behind, why think twice ? -
Quick! On your feet! Your life flies.
Beware, $\mathbf{O}$ man! This thief of life
Comes daily from the peaks :
Then facing west, it goes to rest
With pockets full of weeks.
Shashi Vadan
Pre-Medical II Year.

## THE BANE OF POVERTY

Nina was a lonely girl. I saw her in the bazaar for the first time with ragged clothes on. Since then she has met me so many times with her eyes down-cast, and her gait dejected.

Many times I have felt that life for a lonely person, cut off from affection and love, must be miserable. Four years ago, her father died. She was brought up by her mother. Thus her bleeding heart was healed up by the soothing balm of her mother's love. Time passed on. Her mother worked as a maid-servant but she could hardly make both ends meet. Nina, with her dark cyes and rosy cheeks, grew up into a charming damsel. Though she was only sixteen, her sympathy for others, her affection for her mother and her sense of duty and self-respect reflected the maturity of her mind and sense. But the fate of the poor girl was sealed when the cruel hand of death snatched from her the love of her mother too. Now she was left alone like a lonely cloud in the sky tossed from one place to another. In a hysterical voice she cried, "Oh God! Where am I to go now? Where are my father and mother? Oh! I am an orphan'".

The mistress of her mother took pity on her and she offered her the job of her mother. Now she had no worry about food and clothing. One day Nina was sitting in the room thinking of her future. Suddenly Manohar, the son of her mistress, stepped in. He was tall and hand-
some, with eyes fearless and magnetic and a smile always flickering on his lips. She stood up to welcome him. Both remained silent for two or three minutes. At last, Manohar broke the silence: "Nina, would you tell me about yourself ?" And she related the story of her misfortune with eyes down-cast and full of tears.
"Alas Nina! death spares none", he said. He expressed his sympathy and just to continue the conversation said, "You know I have got a temporary post in a local bank but after..."

Suddenly Nina's mistress called her and she went out. Next day Manohar was feeling excited and indisposed. In the evening Nina entered his room. "How are you feeling, Sir ?" She enquired. "There is no relief as yet", Manohar replied. He continued, "Nina sit by me. I have something to say to you." She sat down on one edge of the bed. Manohar fixed his eyes on her and said, "I should be bold enough to say that I love you with all my heart. I have decided that I would marry none but you." Her heart leapt up and her blood rushed in her veins. With a little effort she replied, "Sir, I am a poor maid. What will your parents and society say? won't .........society...... . society... ...Sir." "Love knows no horizons, no caste, no high or low barriers. I will marry you if you agree to it." She remained silent but her heart was beating violently when she left the room on the call of her mistress.

Manohar was transferred to Calcutta. In his absence she painted his picture and worshipped it as her idol. Her prayer was: "An Indian woman selects her husband but once and he is a deity for her. So Manohar, you are my God, I worship you and am happy in this condition. I am satisfied. J don't want wealth."

One day, an old man came to offer the hand of his daughter to Manohar. After an hour, the talk was over and the terms were settled. Nina's hopes were smashed and she saw her future dark. But still she was confident that her Manohar would not agree to the proposal.

It was the betrothal day. Manohar was back home and Nina was troubled with the cross currents of fear and
hope. She asked hesitatingly, "My dear Manohar, are you going to be betrothed to $\qquad$
"Yes, is there any doubt about it!" he replied curtly.
"No! sir......No doubt!" She was perplexed and to remind him of his promise said, "Sir, that day......that day ......, you said ...... that you would...".
"Oh !" he laughed. "you are but a child. That was only a joke and you took it seriously." He went away. Everybody was happy. But the maid servant was missing him. She would miss him for ever.

Inderjit
B. A. III Year

Roll No. 15.

## A BOY OR A GIRL?

In this world of equality not only rights but also the habits of boys and girls are similar.* Sometimes it becomes difficult to identify whether a certain person is a boy or a girl. In fact, if the boys are no longer brave the girls are no longer meek and mild as in olden days. Both of them have reached a stage that there remains no apparent difference betwe en the two. Then, how to identify their sex? It is indeed a great problem.

When we think out, we find that

[^5]there can be the following ways of identifying them :-

If some one enters a shop with great care and asks for powder, lipstick, face cream etc, examines them very carefully, higgles excessively and while returning looks into the mirror, then it is certainly a girl and not a boy. And if, on the other hand; a person enters a shop quickly, bargains quickly and also returns quickly, then it is definitely a boy.

Next, if sitting in a bus two persons gaze at each other and examine each other from tip to toe, then you can
say with certainty that both of them are girls.

If on some occasion (say a marriage procession etc.) a group of persons talk about the clothes of the bride and the bridegroom, about the beauty of any one of the two or about the dowry, then it is certainly a woman's familiar gossip.

But, if you want other confirmatory tests, because you think the above tests are not sufficient the following test may prove to be a deciding one.

If two persons are going along a road and by chance the purse or the handkerchief of any of them falls and the sccond one does not pick it up, it is sure that both of them are either
boys or girls. But if one helps the other in picking up that object, then you should be sure that the helper is a boy assisting his girl-friend.

Thus by applying these tests one can easily judge whether a certain person is a modern girl or a modern boy. $\dagger$

## Desh Bhushan Wadhwa

 Prep. Science.[^6]
## LITTLE LAUGHS

Business - man : Everyone pokes his nose into my business.
"What is your business"? enquired his friend.
"I manufacture handkerchiefs", replied the businessman.
Agatha Christian says: "Mine is an ideal husband - the older I grow the more interested he feels in me". Her husband is an archaeologist.

## Surjit Dhawan

Pre-Medical I Year.
Father : Satish ! leave the company of bad boys, I don't like it. Son: Yes, father, I have left the school already.
"Any big man born here"? asked a tourist.
"No sir; only babies are born everytime," replied the villager.
Kanta Chopra,
B. A. II Year

## THE WORLD IS TOO MUCH WITH US

The evening shadows had lengthened. The sun, like a monarch, riding on his Golden Chariot, majestically bade adieu to the earth and left the horizon full of colours colours, red, and orange - that create even in the dullest mind a love for beauty - a beauty that is beyond the powers of a mortal being to describe. And just then, these sweet naughty girls clad in their native dresses burst out in a peal of laughter and a divine music seemed to be coming from their rosy lips. It filled the whole atmosphere, as if it were, with an intoxicating wine ..... I gazed and gazed at them and wondered how God could conceive of such an idea to create a world so beautiful. Were they really the dwellers on this earth? Oh! how happy they were! It seemed as if all the beauty of the world was peeping out of those innocent faces . ...

Suddenly, I looked up. The night was throwing her dark gauzy veil over the city. The bats and night birds slowly crept out, seeing that their enemies were off to bed. A cool breeze began to blow as darkness spread gradually over the sky and the first few stars were sighted. The moon came up lazily and lingeringly, creeping, like a coy maiden, steadily over the tree-tops. Here a batdarting across the rising moon, silhouetted clearly against its silvery light.

By this time, the steel-grey sky was decked with innumerable stars which seemed to mock at the deserted
streets. Those bright and beautiful stars! What innumerable multitudes of them there were! Why were they created ? Through countless centuries bewildered mankind has gazed at them and asked the same question a question never to be answered. But why was I pondering over these questions ? ... And soon my mind grew fatigued with pondering. I was awakened from my reverie by the thought that I was just wasting my time. It was not for me to sit for hours together and admire the creations of the Almighty ; I had a lot of other things to do besides. And only then did I realize that the "World is too much with us".

Yes! We are so much absorbed in the material world to-day that we not do trouble ourselves about natural beauty any more.

Man is crazy after wealth. It is wealth alone that provokes man to do all sorts of deeds. It is wealth that incites man to indulge in shameless acts of violence and bloodshed.

Man is the supreme and independent creature, master of all he surveys; yet a helpless slave of his ever-growing desires. Ah ! the desires of man are even lower than those of beasts. Man is more rapacious than a wolf and more treacherous than a snake. Under the garb of a smiling face, he hides a false and selfish heart. He stands gibing at God and nature. Does he ever think that behind the veil of this pompous and glamorous
life, lurks the face of death ? No, he has no time to think of anything that does not concern the world around him. His mind is too much entangled in the false splendour of the materialistic world.

Just let us have a look around. There are hosts of people, pompous and popular, their names emblazoned on the lists of honour, who can be met at every turn, stalking abroad like beasts in search of a prey. These are the people who can be seen in all the public places, cafes, hotels, restaurants and theatres. And there these beasts of the day are found absorbed in their sensual pleasures.

Just ask these people, do they have peace in their minds? Do they get sound sleep? And their reply would be that no one in the world sleeps well now-a-days save children and hard-worked diggers of the soil who enjoy cool breezes of nature throughout the day We - who think :
"Oh ! the entanglement and perplexities of these thoughts !': - have no leisure to rest or relax; between the small hours of mid-night and morning. We rest on our pillows for mere form's sake, and doze and dream; but we do not sleep. After all, how can we sleep? Are our minds free from the worries of the world? Do we ever behold the divine beauty around ourselves that speaks to us in her silent language in those green and grassy lawns full of budding flowers ? Do we ever try to seek for joy in the dawn or the sunset? Do we attach the slightest importance to the beauty and witchery of nature, whose multitudinous manifestations always beckon us?

No ; how can we! '"The world is too much with us. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in Nature that is ours."

Promilla Gulati<br>B. A. Final.

## THE THINGS I LIKE MOST

Opinions vary, tastes differ. Some persons are interested in new inventions, some love reading books, others are interested in films and so on and so forth. But persons like me would never care for these things. These things are useless for them.

There may be a few followers of mine in this case and to encourage myself I would like to make friends with them. So I am disclosing my interest. The thing I love the most in
my life is 'Sleep'. Sleep......gentle sleep......Nature's soft nurse......the sleep, which provides the sweetest dreams to me. How dare I hate it? I cannot even talk ill of it.
'Sleep' is the best cure for waking troubles'. Keeping this in mind I sleep continuously for twelve hours. But it is a pity that 'He giveth His beloved sleep' and everybody hates it. At least, my parents do not like this habit of mine. If I do not get
good marks in the examination they complain that I sleep too much. My grandfather, however, says, '"Oh! You get very sound sleep; that is very good. It is a sign of good health." I have not been able to make out whether he speaks sincerely or tauntingly.

If my younger sister speaks a bit loud even at 7 ' Clock in the morning, I cry out with anger, "Pinky! you neither sleep yourself nor let others sleep. You have no business to disturb others." The more I protest, the more my younger brothers enjoy teasing me.

But I have to get up at 7-30 A. M. to reach my College in time.

Sometimes, I curse my College, as it opens so early in the morning that I have to bid a hasty adieu to my beloved 'slumber'. But I am helpless.

If there is any person in the College who can teach me early-rising, I would be grateful to him or her throughout my life. But he or she should see that I may not face any inconvenience in doing so. I seek this assistance only because I have to neglect my studies to woo this beloved. But remember, I cannot offend my sweet heart for all the marks that my examiners may promise me in return.

Karuna
Prep. Arts

## INDIAN SOCIALISM

As I am writing this, election slogans are being shouted. We students have to be prepared, because in a short time we shall be fullblooded citizens of India; and the country will look up to us for intelligent leadership.

One of the political slogans that we hear these days is 'Socialism'. The election manifesto of the Congress party promises a full socialist order. The Praja Socialist Party has long been for socialism. Practically all political parties swear by one or the other form of socialism.

What is socialism? A famous economist (Von Mises) defines socialism as Government ownership and
control of the instruments of production. What are the instruments of production? Any ordinary text book of Economics would tell us that the instruments of production are land and machinery.

Now, does the Government of India want to take over the ownership of land and machinery? About land it is clear that the Government has no such intention. The Government desires that cultivators should themselves own the land, or form cooperative societies for managing large areas of land. So in respect of land, India is not going to be a socialist state; and land accounts for more than half of our national income.

In respect of machinery the Government again bas no intention of taking over small manufacturing concerns. Most of our industry is of a cottage or small scale type. The Government of India encourages small industries in every possible way. The Government gives loans, subsidies, and technical assistance of every kind to small manufacturers and workers in cottage industries. If you go to the Khadi Bhandar you will find that for every rupee worth of goods you have to pay only thirteen annas, which works out to a subsidy of over twenty per cent. If you go in bus No. 29 you will find between Nizammuddin and Purana Quila a big black board: 'Small Scale Industries Service Institute'. Suppose after graduating you cannot find a job, you go to this institute, and they will explain to you many market possibilities, give a loan to you for setting up a small business; even give you machinery on hire or trial, and repair it when necessary. Our Government has set up many such irstitutes. Round Kalkaji itself the Government has reserved land for trading estates. These trading estates furnish you premises for small scale business and manufacture, with all arrangements complete. You have to pay only a small rent.

Now try to think intelligently what all this means. Our Government really wants to create opportunities for employment for all of us. Socialism in India, therefore, means full employment.

Let us go a little further. What are our major industries? Our major industries are cotton cloth, jute goods, sugar, iron, steel and coal. The Government, again, has no intention of nationalising cotton, jute or sugar industries. In iron and steel Government is setting up plants of its own. But it is at the same time encouraging the private producers to produce more and more, because India wants all the steel that Government or private producers can make. India is a big, undeveloped country. There is room for all. Even if the Government does its best, there will be still more than enough that private persons can profitably do on their own account.

We, young people, therefore should not be deceived by politcal slogans. The issue in this country is not Socialism versus Capitalism and the meaning of socialism is not what the text books cell us. We must think on our own.

Sushila Butani
B. A. II Year.

## THE ESSENTIAL QUALITIES OF A LEADER

"A leader is best," says Witter Bynner, "when people barely know that he exists." Every one likes to become a leader. But how many actually succeed in achieving this aim ? Very few. If all are leaders,
who will be the followers ? Now the question arises: 'What are those qualities that go to make a leader ?' There are various types of leaders, viz, moral, social, political, and literary leaders. The qualities requir-

STUDENTS' TEA PARTY


Principal Harish Chandra with his 'gay' cup


Office-bearers (1956-57)


Members at the Hauz Khas on a study tour
The Science Association


Members at the D. C. M. Factory, Delhi.
ed by one type of leader may be different from those required by the other types. But there are some essential qualities which must be found in every leader, to whatever category he may belong.

The essential qualities of a leader may be summed up in two words : moral and intellectual integrity. Moral integrity implies that he should possess all moral and spiritual qualities.

First of all, he must be comparatively selfless. Only an exceptional leader will be completely selfless. It is said, "Fame is the last iafirmity of a noble mind". Even the great saint, Gandhiji, could not escape this weakness.* One should be selfless as far as possible. A leader has to guide and lead others. For this purpose, he has to make a sacrifice of his personal interests.

Secondly, a leader must be just in his ways of doing and looking at things. If he is not so, people may go against him. He must be fearless in deciding things and pursuing them justly. For taking just actions enough boldness is required. This was the way of all the great leaders of the world. This requires the character of the leader to be firm, self-respecting and disciplined ; and in its absence his leadership may be at stake.
'To be a leader one must turn one's back on men.' He is to be a man of action, rather than of mere prattle. All can talk; but only a few start work and lead others forward by going forward themselves, and thus providing their own examples.

Intellectual integrity is also an essential feature of a leader. A person must be an intelligent fellow to become a leader. He should have the necessary training and culture. He must have a thorough knowledge of the problems of his time. He should be a man of wisdom, enterprising and capable of thinking out things for himself. If he does not have his own principles, on what basis can he lead others ?

Besides, he ought to have a knowledge of mass psychology in order to learn something about the minds of the people. Although a leader is firm and fearless, yet he should be able to adjust himself to the people's needs. Subordination of personal ambitions to general good is necessary. But this does not mean that he should become a plaything in the hands of the people. He should ponder deeply and then take decisions with the help of his advisers.

A leader cannot force his will upon the people. He has to convert them with his knowledge of psychology and convince them that whatever he is saying is correct. Hitler and Napoleon used this technique and became great leaders. This is the method of every great leader. "The final test of a leader," says Walter Lippmann, "is that he leaves behind him in other men the conviction and the will to carry on (his policy). The genius of a good leader is to leave behind him a situation which commonsense, without the grace of genius, can deal with successfully."

Thus, in short, moral and intellectual integrity are the two minimum qualities essential for a leader. There
is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things. But it is the
effort that matters and not success.
Purshotma Kapoor
B. A. (Final)
*Few will agree with you-Editor.

## STUDENTS AND POLITICS

We notice today that the scope of a student's activities at the university stage has grown wider. A student, according to the commonsense view, is supposed to keep himself aloof from the cares and troubles of every day life as his sole task is to devote himself wholeheartedly to his studies and pass the examination. But what we find at the present time in a student's behaviour is that his spirit and outlook have widened a good deal. He is primarily concerned with his studies but he does not remain isolated from the environment round him. Any activity, whether of a social, economic or political nature, has a profound influence on him and as a result of it his emotional and mental set up undergo a change. Modern facilities of newspapers, magazines, cheap literature etc. have contributed enormously to establishing close contacts among different parts of the world. A student, by these means, is enabled to keep himself abreast of the events of the world.

Students in India have been for sometime past taking an active part in politics. Our political subjection to the British rule impelled them to enter the political field. The feelings
of nationalism and patriotism were very strong and intense in the hearts of our countrymen till the achievement of independence. The Indian masses were suffering heavily from the effects of foreign rule. This, roused the young hearts of students too to resist boldly the imperialistic activities of the British rulers. How zealous and full of the feelings of patriotism were the minds of students can well be illustrated by an incident from Subhash Chandra Bose's student life. An English professor once in the presence of Subhash began to talk slanderously against India. This infuriated Subhash so much that the calumny took an ugly turn and it resulted in the professor being manhandled. At that time the sparks of love, sacrifice for and dedication to our motherland were present even in the heart of a man in the street. Students, then, being more enlightened and blooming with the vim and vigour of youth naturally came out on the political scene and waged their fight against the indignities of the British rule.

A student at the present time, in whatever part of the globe he may be living, cannot completely remain un-
affected by events that take place in the political sphere. Feelings of sympathy and co-operation among students to fight for human rights are even stronger today than they were before. If an inhuman act is done, the hot blood of our young students is at once aroused to protest against it. A student's unprejudiced and unbiased conscience does not allow him to remain inactive when something unjust goes on before him. Students all over the world have strong organizations which come out to express their resentment unanimously against political injustice. Their ardour of fighting against injustice done to humanity by the great politicians, does not abate even to the slightest degree by the threat of police force, tear gas or governmental ban etc. But often their ardour is carried to extremes. They are found indulging in unfair means in achieving their end. Now and then we read in newspapers or hear on the radio that students have burnt the effigy of a great leader, insulted and destroyed a sacred book or beaten, stoned or assaulted a person of dignified status. Not only this, but sometimes they are reported to have raised immoral and vulgar slogans. Such debasing activities of students go to create a very poor opinion about them. It indicates their lack of discipline and sound reason and deterioration of their moral sense. It is, therefore, very necessary on the part of students to shun and abjure such activities. In order to achieve a lofty end it is absolutely necessary not to stoop to ignoble tactics, for they mar the very essence and great-
ness of their efforts. Means must justify the end.

It is realized today that absorption of students in political activities more or less accounts for their losing interest in their studies. Going on strikes and holding protests disturb the academic atmosphere. This sometimes results in the slackening of teaching work. So far as the justifiability of students' participation in political activities is concerned, the answer is in the affirmative. But it is commonly seen that sincere and capable students do not come out in the political field for fear of being placed in an awkward situation which might afflict their conscience. What observation shows is that usually students, who for one reason or another have acquired a distaste for serious studies, take to politics because there they find enough opportunities to gratify their sense of inferiority complex. Such a thing is beneficial neither to them nor to those whose rights they pretend to defend.

What gives us satisfaction on the whole is that despite some of the bad things that have crept in them, students have grown highly conscious of political problems. Students undoubtedly are the prospective builders of the nation and so it is a good sign that they are taking a keen interest in politics. If they are guided by lofty ideals and principles, they can rise to their full stature and serve the country in a befitting manner.*

Harsh Vardhan B.A. II Year.
*Please read Page 1.

## OLD STUDENTS' CORNER

[To mark the 5th Birthday of "Desh" we have introduced a new feature entitled 'The Old Students' Corner'. We invited the registered Old Boys to writ; on a subject that might interest them. We did not restrict their range to the narrow field of their activities in the college for more reasons than one. It is a coincidence that our correspondents have chosen to write on their stay in college. The reason is not far to seek. Their memories are as yet fresh. If they feel happy about them we can say with confidence they did not waste their time here. We can assure them that as they grow older and taste the bitter-sweet cup of life these memories of college life will flash
across their minds like a blazing meteor trailing glory on a dark night. Out of the archives of thought these recollections will make garlands of joy and place them on their heads. If they record them in the pages of 'Desh'....... what a thrill they will feel when a child of theirs......... May God bless the kid!.......hits upon an old copy and cries! "Papa! you were so happy at college!" We hope our Old Boys will avail themselves of the opportunity of recording their recollections. We are thankful to Misses Suresh Kumari and Santosh Kumari for responding to our invitation.

Editor ]

## (i) Yes, It was surely wonderful !

"All the world's a stage.
And all the men and women merely players : They have their exits
and entrances;
; ...'
To day sitting in this room of mine, I also join my voice with Shakespeare, though my voice is not so forceful. 'Life is but a stage in the big " $O$ ". Every body comes into this world to act the roles assigned to him and then quits the stage for ever. That can also be said about me. I never wanted to leave this College, but fate contrived against me, enmeshed me in her net and threw me
over to the Hindu College. Whenever I go to my new College, I have the feelings of a child who goes to her step-mother taking each step cautiously so that she may not disturb her and incur her displeasure. What a pity! But as soon as I enter the premises of this College, I regain the same joy as I used to feel when I was a student here.

I recollect the days gone by. Their memory haunts me. The scenes come one after another and leave their impressions on my mind. I shall, with your leave, relate here
some of my experiences as an editor of the College Magazine and as a performer on the college stage.

When I joined this College, to be the editor of 'Desh' was my greatest wish. I have a love for literature. Many times it provokes me to write. My wish was fulfilled by the proposal of Mrs. Prasad (then Miss Raj Kumari Mathur) to become the editor of the Hindi Section. I welcomed it and accepted the responsibilities. From that day I 'monopolized' - this was what others said - that post and left it with my exit from the College.*

Our learned Principal defined the aim of 'Desh'. "The most obvious object of a College journal", he said, "is to provide an opportunity to its young constituents to learn and practise the art of writing". I had to make personal requests to students and professors for contributions. With the beggar's bowl in my hand I had to go round repeating my call : "We are running short of articles. The Magazine cannot come out with so few articles. I am requested by the Editor-in-chief to get more articles some how or other." I requested the probables and got their replies; 'Listen, Santosh! we haven't got time; or 'suggest to us some topics'; or 'Give us some hints'. What a troublesome and tiresome task! Though the whole burden was on our staff-editors, yet we also had to belp him. The day comes when the magazine is to be sent to the press, but the College

[^7]news-report is not completed yet. Articles are to be arranged, index made, proofs to be seen, the printer's devil checkmated etc. etc. But all these worries come to an end with its coming out of press. What joy, nay what ecstasy! With its first copy in my hand, I used to have the feelings of a mother holding her first born in her arms and thinking that her baby is unique in the world, and feeling proud of his tiny tiny smiles. She bears all the pain to give him a shape and feels elated that her child is the best in every respect (though he may not be). These feelings of mine may be due to the fact that I am a woman, but 'Desh' was my child ; yes, 'a pet child', as it was called by our Principal.

To participate in stage plays was my craze of childhood. In my school life also, I used to take part in plays, but that was elementary. I feel very shy and nervous to come upon the stage. Many of the students, who have seen me on the stage, know my waakness, but in my first debut in the one-act play, 'Kis ka Ghar' 'in the role of a step-mother, all shyness vanished and I was in a position to depict the role of the cruel step-mother, who wants to drive her step-son away but ultimately has to leave the house due to her husband's death.

Rehearsals had a lot of joy and fun in store for us. Ours was the best team the College has ever got so far. Preparing tea in the evenings was a delight. The boys used to help us. A homely atmosphere was created. Sundays became picnic days in the College for us. The credit goes to
the President of the Dramatic Club, but it also goes, in no less degree, to the participants.

Applying base creams and powder on the face, tinging the lips with various shades of Max Factor or Coty lipsticks, wearing lovely saris and asking one another whether we looked all right or not used to be the greenroom talk. Giving the last touches to the makeup, looking into the mirror, feeling very much excited and nervous and after all these facing the waiting audience !-all these are stories of days never to return.

I always liked to play the role of a young lady, who takes life seriously, accepting what is given, even in her sorrows remaining calm and quiet like the deep blue sea. Though the volcano may be trying to burst out of her breast, yet not letting it come out ;-this is what I like to depict on the stage. I know not whether I shall be able to fulfil this dream in my life. But I realized it partly when I played the eldest daughter-in-law in the 3 -act play : Mahabbat ki Rah Par. In my opinion, taking part in plays enables us to fulfil our dreams. If one feels that one should be a king and if one is able to portray the role of a king on the stage then one is satisfied. Art is the medium through which man can realize his dreams and visulize the fancies he has hugg.
ed in the sub-conscious mind. This art can be of any type; whether it is painting, writing stories and poems or it is taking part in plays. Art gives to man the joy he lacks and it makes his life complete. Through its expression man has become the best of the creations of God.

I remember the day very well when J saw our Principal and Mrs. Prasad on the stage in Imtiaz Ali Taj's play 'Sazish'. Seeing them, I was excited. They created a feeling in my mind to unwind myself from the tight bonds of the examination and to take part in plays. But, could I do so ? No, that was not possible. Now, it is still worse. These examinations have tamed me and that zest for impersonation on the stage is fading slowly and slowly.

The past is past and cannot be turned into present. I feel I am going in a ship enjoying myself. Suddenly, on the 10 th of June, 1956, comes a flood and I am thrown out of the ship into the sea-water. I struggle with water near the sea-shore. I see the ship sailing calmly and quietly away. Only I am not on it. I long for reaching there but I cannot. Only the memories of the time spent on it are left. The times pent there was wonderful! Yes it was really wonderful !

Santosh Punhani Old Student.

## (ii) Why do you come to the college, girls ?

"Why do you come to the College, girls?" is the question that
still echoes in my ears, though twa years have passed since our learned

Principal asked us this question. I remember very distinctly that I was sitting with some of my friends in the room adjoining the Reading Room of the College. We were busy in laughing and talking. Some of us were notorious or, as we would prefer to be known, famous for making a noise in the College verandahs, while others were known for their talkative and humourous nature. As we were enjoying our jokes, suddenly the Principal entered the room and we had to stop our talk all at once. But one of us could not help laughing She pressed hard her mouth with her scarf, but failed in the effort. I pinched her, but she was unable to control herself. Seeing all this, he asked, though not in anger, "Why do you come to the College, Girls?" One of us replied: 'To study and to acquire knowledge". The other said timidly : "To enjoy ourselves"; while the third, who was the best athlete of her days, said; I come to the college just to play." All these answers could not satisfy the learned 'Philosopher and Guide' and he, in his peculiar manner, said : "You all come to do all these things and not just one of them. You come here for getting education."

Education, in its widest terms, is a life-long process involving self-
culture and self-improvement. But in reference to the educational institutions, the term means those special influences, which are designedly brought to bear on the members of the rising generation before they enter the struggle of life. Education is a source of illumination, giving us a correct lead in the various spheres of life. Knowledge, which we acquire in these institutions and outside them, becomes the 'third eye' of the man, which gives him insight into affairs and teaches him how to act. The illumination given to us by education shatters illusions, removes difficulties and enables us to realize the true value of life. A person, who does not possess the light of education, may be really described as blind. The correct insight which men and women get from education, naturally, increases their intelligence, power and efficiency. It nourishes us like the mother, directs us to the proper path like the father and gives us delight and comfort like the wife. "If one man is superior to another," says a Vedic thinker, "it is not because he possesses an extra hand or eye, but because his mind and intellect are sharpened and rendered more efficient by education."

Sudesh Kumari Old Student.

## THE COLLEGE CHRONICLE

## The Desh

With this combined number The Desh completes the 5th year of its life. Year after year it has grown from more to more and better to better. New features were added; the most recent being the Old Students' Corner. We regret that it has not been possible to bring out three issues as promised last year. We assure the readers that the fault lay with them and not with us. Probably, they did not take our request for Winter-term contributions seriously. Anyway, we shall try next year to fulfil this ambition of raising the Desh to a quarterly magazine. We also hope that by then the title cover will display the College crest.

To provide impetus to our contributors to write for the Desh two prizes for the best article in English and in Hindi were offered. The student editors were debarred from contesting for prizes in their respective sections. Likewise, two prizes were offered for the best snapshots of events in the Annual Sports of the College.

The Sindhi section has come in tune with the other sections. For the first time it has not been printed at a litho press. This has improved the get-up of the Desh considerably.

## The Staff :

Dr. P. C. Chakravarty, the Vice Principal, who had earlier left for Calcutta to take up the Principalship of a Government College, resigned his
post on his subsequent appointment as Professor of History and Current Affairs at the University of Jadavpur, Calcutta. We are very sorry to lose him permanently. The Desh was his child. We wish him success and happiness in his new job.

It appears that the Dipartment of History must once again look for a new shepherd: Shri Diljeet Arora, who so ably stepped into the breach caused by Dr.Chakravarty's departure, has been selected in the I. A. S. The day he came to the College, we knew he would be but a migratory bird. His dashing youth, love of hard work, scholarly habits and winsome personality chalked him out for a higher destiny. We shall miss him and his ready smile. Our only consolation is that our loss will be the nation's gain. Let us hope that his successor will carry on the tradition of combining learning with gentlemanliness and cheerfulness - a tradition which he inherited from Dr. Chakravarty. Our heartiest congratulations to Shri Arora on his brilliant success.

Ever since his return from Germany Dr. C. L. Madan had been feeling the College rather too small a place for him. He did not have to stay long. He has left us to join the Central Drug Institute at Lucknow. We hope in the wider sphere of his new activities he will be as useful as he was here. With his departure the Alma Mater has lost the second diadem of $\mathrm{Ph} . \mathrm{D}$. in her crown. In


Throwing the Javelin
Ishwar Kaul in action



his place Shri Karamjit Singh M. Sc. has been appointed. We welcome him.

We also welcome Miss. Saroj Gulati who has joined the Hindi Department in a leave vacancy.

We congratulate Mrs. Raj Kumari Prasad on the birth of a daughter and Shri R. P. Budhiraja on his marriage.

We also congratulate Shri R. K. Sud on his promotion to the Senior Lecturers' Grade. We hope he will not forget our share of the feast which his colleagues must be looking forward to. He is one of us.

## The Office

Shri B. L. Bhutani, the College Cashier, went on sick leave about a year ago. He has not resumed duty so far. We wish him health. Shri Gianchandani has been working in his place. Shri Gianchand continues to occupy the Clerk's post.

We congratulate Shri Om Parkash Hasija on his marriage and Shri Gianchandani on the birth of a son. We hope Shri Hasija will emulate Shri Gianchandani's example.

## The , ollege Union

The College Union has been very active during the past months. Students evinced much interest in its activities and made every meeting a succiss. On the 20 th of October, 1956, a debate in Hindi was held. The subject for the debate was : "It is in the best of interests of the country to introduce prohibition."

On the 8th of December, 1956, an Extempore Speech Contest in Hindi was held. Hira Ballabh Tiwari, B. A. I Year, was awarded the first prize. His subject was: "The good of being a back-bencher". No one qualified for the 2nd prize.

The 4th Annual Inter-College Debate in English for the Deshbandhu Debating Trophy was held on 4th February, 1957. The subject for the debate was: "In the opinion of this House for the success of democracy in India it is essential to have a recognized opposition." Six teams took part in the debate. The trophy was won by the St. Stephen's College, Delhi. The first prize was awarded to Miss Salima Ahmed of the Delhi College, Delhi, and the 2nd prize was shared by Messrs. Manak Wadhwani and Dhruv Dev of the St. Stephen's College. Our College was represented by Vijay Kishore Singh and Nirmala Chhabra. The latter acquitted herself well. Mrs. Freda Bedi (Ministry of Education), Shri M. N. Kapur (Principal, Modern School, New Delhi) and Dr. R. R. Sethi (Vice Principal, Punjab University Canıp College, New Delhi) acted as judges. Mrs. Bedi announced the award of the judges and also gave away the trophy and the prizes.

A prize debate in Hindi was held on l6th February, 1957. The subject was: "Religious instruction should be imparted in schools and colleges." The first prize went to Vijay Kishore Singh and the 2nd Prize was divided between Usha Kakkar and Satish Suri.

A prize debate in English was held on 23rd February, 1957. The subject
for the debate was: "The progress of a country lies in its moral, and economic rageneration and not in its military strength'.
"The following were awarded prizes":

1. Sumir Kumar
2. Sushma

## The Hindi Parishad

The Hindi Parishad has been fairly active during this year. It is trying its best for the progress of Hindi by organizing debates, competitions and other literary functions. Shri Suresh Chandra Gupta is the Adviser of the Parishad, F. C. Bhatia, the President, and Hira Ballabh Tewari, the Secretary. After the expiry of the first academic term, the Hindi Parishad had a busy programme.

The Parishad organized an extempore speeches competition in the month of October. The first and second prizes were awarded to Purshotama Kapur and Raj Kumar Khanna respectively. The speeches were quite appreciable.

A competition in writing stories based on historical topics was held in October 1956. A number of entries were received. Hira Ballabh Tiwari and Kamlesh Kumari were awarded the first and second prizes respectively.

The Parishad organized Poetry competition-a competition in original poems-in November, 1956. A number of student-poets of the College
recited their poems in this function. Dinesh Kumar and Chandra Prakash Sharma won the first and second prizes respectively.

The Parishad held an essay competition in December, 1956. The members of the Parishad took a keen interest in this competition.

The first and second prizes were awarded to Purshotma Kapur and Suman Luthra respectively.

The Parishad paid homage to Mahatma Gandhi on 30th January, 1957. The function was presided over by Principal Harish Chandra. A number of students took part in this function and contributed their poems and essays etc. Shri V. N. Khanna gave a good and instructive talk on the principles of Mahatma Gandhi. In the end, the meeting was addressed by the Principal. He advised the students to follow the path of Duty and Truth as laid down by Mahatma Gandhi.

The Parishad invited Shri Yagya Datta Sharma, a well known novelist and critic of Hindi, to give a talk on "Prem Chand and his novels" on 31st January, 1957. He discussed the topic very clearly and helped the students a great deal to understand Prem Chand.

The Parishad is contemplating to organize a seminar in which Miss Saroj Gulati will read a paper on Chavavad i.e. "Romanticism in Hindi Poetry". It also intends to organize an extension lecture in which Shri Padam Vedalanker will give a talk on 'Panchvati', the well known book of Shri Maithili Sharan Gupta. A func-
tion is to be organized in which the student-poets of the College will recite their po ms. The annual function will be celebrated towards the end of February, 1957.

## The Economics Society

Since the last issue of the College Magazine was brought out, the Society organized a trip to the Bhakra Nangal and Chandigarh projects during the Diwali Holidays. A batch of fourteen students studied the Bhalira Dam Construction, the Dam, the Nangal Hydel canal and Ganguwal Power Station on the 2nd and 3rd of November. On the 4th the party spent several hours in seeing all the public buildings at Chandigarh. It was a very successful educational tour. Besides this the students had a feast of fun and frolic by living together in the Rest House at Nangal for three days. The students' behaviour was exemplary.

The Society held a prize debate in Hindi on the subject; 'The Government should strive for complete socialism in the country at the earliest'. Hira Ballabh Tewari was adjudged the best speaker, while Gargi Gupta and Veena Puri were awarded the 2nd prize.

An Essay-Writing Competition took place on 28th February. All the five subjects for the competition are of great national importance.

The Society has organized a Planning Forum in the College under directions of the Planning Commission. All Government publications in regard to the 2nd Five Year Plan are being made available by the Society for the
use of the members, who, in their own way, are trying to make the people Plan-minded.

The Society arranged a picnic at Okhla on the 17th of February and a trip to the various mills at Modinagar on the 27th of February.

The Society proposes to hold a Paper Reading contest and Prize distribution on the occasion of its Annual function.

## The Sindhi Literary Society

The Sindhi Literary Society organized a number of meetings in which the members read out their compositions in the form of essays, poems and short stories. The programmes included items of Sindhi songs as well. Sushila Butani, Pushpa Butani, Yogendra Khushalani,Sushila Shirangi and Sri Chand took an active part.

A picnic was held at Okhla which was largely attended and enjoyed by all.

A Prize Essay-Competition was organized in January, 1957. Pushpa Butani and Chandra Mulchandani secured first and second positions respectively.

The Society proposes to invite a few famous poets and social dignitaries. The Society proposes to invite Sindhi poets and the elite to its annual function to be held in the 1st week of March, 1957.

## The Political Science Association

Its fourth function of the year was organized on 17th September,
1956. The members of the Association, accompanied by the Adviser, Shri V. N. Khanna,went on a picnic at Kotla Ferozshah. They had a variety programme including songs and Panjabi 'Tappas'. Later the members visited the Rajghat and offered prayers at the Samadhi of Gandhiji and sang Ramdhun.

Mr. P. Basu, Deputy Director, United Nations Information Centre, was the guest on the United Nations' Day celebrated in our College on 24th October, 1956. He addressed the Association. His address was followed by a discussion. A photographic exhibition of the activities of the U. N. E. S. C. O. was also organized in the College Hall.

A symposium (in English) was held on the 30 th October, 1956, on the subject: "Rights without duties are meaningless." Twelve students participated. Nirmala Chhabra (B. A. I Year) and Karuna Arya (Qualifying class) were adjudged I and II respectively. This was a prize contest.

A mock session of the First (London) Suez Conference was held on 8th November, 1956. Twenty-six students appeared on the stage as delegates of various countries. They wore their national costumes. Prircipal Narsingh Lal (S. R. H. School, Delhi), Shri R. K. Sud and Shri D. S. Bhalla acted as judges. They declared the performances of the following to be the best: Nirmala Chhabra and Jagan (First) Dilsher Nagi (Second) and Bharat Bhushan (Third). Mr. M. P. Bhatnagar (of Malviya Nagar) announced one silver
cup each for Nirmala Chhabra and Purshotma Kapoor and Shri V. N. Khanna announced a personal prize for Nirmala Chhabra.

The First Inter-College Debate for Kathpalia-Jain Trophy was held under the auspices of the Association on 30th November, 1956. The Silver Trophy has been presented by Shri R. K. Jain, a former member of the Board of Administration of our College and it has been named "Kathpalia-Jain Trophy" after the names of our Principal and Shri Jain. The Judges : Dr. Mrs. Dustoor, (Principal, Lady Sri Ram College, Delhi), Prof. R.N. Aggarwala (Ramjas College, Delhi) and Shri K. C. Kanda (Deshbandhu College) awarded the running trophy to the St. Stephen's College. The first two individual prizes were a warded to Raja Raman (St. Stephen's) and Nirmala Chhabra (Deshbandhu). Principal Harish Chandra thanked the judges. The motion which was discuss: ed in the debate was: "In the opinion of this House India should not leave the Commonwealth of Nations".

Dr. C. J. Chacko, Head of the Department of Political Science, University of Delhi, addressed the Association on 29th January, 1957, on "Parliamentary Democracy in India".

## The History Association

The Association came into existence in October last year. The following were elected office bearers :-

## Inderjit Kaur - President. Shiv Shankar Saxena - Secretary.

The main purpose of the Accociation is to encourage students to


Shri Radha Raman M P. addressing students on the Deshbandhu Day


Shri A. A. A. Fyzee, Member U.P.S.C. delivering an extension lecture


Staff at home to Dr. Kempers (West Germany) Delegate to Unesco Conference held in New Delhi

Political Science Association


Inter - College Debate for the Kathpalia-Jain Trophy.
College Union


Inter-Coliege Debate for the Deshbandhu Trophy
acquire individualistic perspectives of historical problems through the media of seminars. At a function, presided over by Shri Diljeet Arora, the Adviser, a number of students read papers on varied subjects ranging from The 'Suez problem' to 'The influence of Geography' on History'. An excursion to the surrounding historical monuments was also organized. Shri Diljit Arora explained the distinctive features of ancient architecture. Mrs. M. Thomas chaperoned the girl students and Shri R. K. Sud acted as the camera-man.

An essay competition is to be held shortly.

## The Science Association

The Science Association arranged an educational tour of Modinagar factories, the D. C. M works at Delhi and the National Physical Laboratory, New Delhi.

The Association celebrated. its Annual function on the 6th March, 57. Shri C.L. Kumar presided. Principal Harish Chandra in his inaugural address to the members emphasized the importance of writing papers and acquiring the scientific outlook on things and life in general. His address was followed by a competition in Fancy Dress. Prizes were awarded to Harbans Singh (Munim Ji) and Leela (Gaddi girl); to Kanti Anand and Sudarshan; to Harbans Singh and Prabha.

## The Educational Films Organization

The Educational Films Organization, under the charge of Shri I. S. Kapur, has been instrumental in arranging a number of film shows in the College hall by the U.S.I.S. These shows are very popular with
students. With the purchase of a Film Projector by the College it should be possible to make film shows a weekly feature and cover a wider range in choosing films.

## The Social Service Association

A new society with the name of The Social Service Association has been formed and placed under the charge of Shri V. N. Khanna. The object of forming it is to infuse in the students of the College the spirit of selfless service of the community and render practical service on all occasions when it is needed. This is in tune with our ancient ideal that we have adopted as our College Motto. We hope our students will join it in large numbers.

## The Old Boys' Association

The first informal meeting of the Old Boys' Association was held on the Convocation Day, lst December, 1956. In spite of the best efforts of the authorities to bring a large number of the Old Boys (including women) into the fraternal fold, the number remains very small. The next meeting is scheduled for the 14th of March, 1957, the day for the annual prize giving function. We hope our old boys will respond to our appeal and become members of the infant association.

## Extension Lectures

Thanks to the efforts of Shri R. P. Budhiraja, we had a number of distinguished speakers this year to address our students.

Dr. Kempers, a German delegate to the U.N.E.S.C.O. Conference held last November, gave on illuminating talk on " Present day problems facing Germany" on 23rd November, 1956. Mr. A. A. A. Fyzee, Member Union Public Service Commission, addressed our students on 'Islamic Culture and its impact on the Indian way of life". Both Dr. Kempers and Mr. Fyzee answered questions put by the Staff and students at the end of their respective talks.

A talk on Yogic Physical Culture was given by Shri S. L. Vohra, Principal Yogic Physical Centre, Delhi. It was followed by a practical demonstration of yogic asans.

## Department of Physical Education

Our difficulties about Playing Fields continue to thwart our efforts at starting new games. The soil around the college is rocky and it is almost impossible to prepare grassy grounds without a tube well. However, regular practice in Cricket, Badminton, Volley-ball and Net-ball has been going on during the winter season.

This year we entered the Universty Tournament in Cricket, Athletics, Kabaddi, N st-ball and Tennis (Singles).

The Inter-Class tournament on the league system was played in Cricket, Kabaddi, Volley-Ball, Net-ball, DeckTennis, Badminton and Table-Tennis. It lasted for over a month and about 250 students took part in it. The B. A. Class won the tournament.

The Table-Tennis and Badminton tournaments (open to staff and stu-
dents) were organised as usual. The number of women competitors was fairly large this time. The number of participants is increasing every year.

## Physico-Medical Examination.

Every student was given a thorough Physico-Medical Test by the College Doctor and the Director of Physical Education. The examination was followed up by a check-up and the parents and guardians of the students were advised accordingly.

Miss Prema Pandit has been appointed a part-time lady doctor in order to conduct the Medical Examination of our women-students.

## Annual Sports

The Annual Sports of the College were held on 8th and 9th February, 1957. 150 boys and girls took part in athletics and gymkhana events.

Our Principal, who is a veteran sportsman, took a keen part in the sports. He won prizes in two events in skipping the rope and the Staff Handicap Race.
(For results of the Annual Sports and Tournaments see pages 37-40).

## The Dramatic Club

The Dramatic Club proposes to stage in the 3rd week of March two one-act plays in Urdu entitled 'Khali Botal' by Shri R. K. Sud (a translation of the English play, 'Shivering Shocks' by Clemence Dane) and 'Kamra Number Paanch' by Mr. Imtiaz Ali Taj. The former is being directed by Shri P. M. Kaul and the latter by Principal Harish Chandra.

Those of us who saw Principal Sahib act Mamun Jan in Sazish will watch him play Hakim and wonder at his rare and bewitching histrionic talent. He is equally great every time and in every role.

The Club has decided to stage another one-act play in Urdu called 'Khud Kushi' by Shri H. L. Dawar on the Farewell Day.

We hope the plays will be liked by students for whose entertainment they are being staged. We are sure the Dramatic Club will maintain its reputation that it has built up steadily and so laboriously during the past four years.

## The Fine Arts Society

The Fine Arts Society will hold its annual Hobbies and Art Exhibition in March soon after the Prize-giving day.

Paintings by Miss Usha Pasricha, the talented Delhi artist, will be exhibited.

It is also planning to organize a poetical symposium cum musical competition on the eve of the Farewell Function.

We hope members of the staff and students will lend their full support and co-operation to make this new venture a success.

We are gratified to know that Mrs M. Thomas, who readily associates herself with all cultural activities, has taken the initiative to stage 'The Affected Ladies' by Janet Dunbar -a one-act play in English. She will be breaking new ground. We have no doubt that she will come out with
flying colours. She has a charm about her and inspires young girls and boys with confidence. With her theatrical experience, command over the English language, and a thorough knowledge of English ways of life and speech and love of arduous work, it is a foregone conclusion that the play will be a 'hit'.

## The Recitation Contest

A prize recitation contest in English and Hindi was held on the 2nd of March, 57. Twelve students participated in it. The best reciters wre : Kanti Anand, Pre-Mcdical I year (in English) and Yogindar Kumar B.A. I Year class (in Hindi). Harish Kumar of B.A. II year class entertained the audience with recitations from the poetry of Ghalib. Principal Harish Chandra and Mrs. M. Thomas judged the recitations in English and Shri D.S. Bhalla and Suresh Chandra Gupta in Hindi. At the end of the contest, while announcing the award of the judges, the Principal explained the 'do's and don't's of recitation and illustrated his remarks by reciting lines from poetry. He expressed his desire to start next year a class of a few talented students and personally coach them in the arts of recitation, elocution and acting. He remarked that this class would provide a recruiting ground for the College Dramatic Club and improve the quality of the performances of our speakers in debates in the college and outside it. We need not say that it is a laudable venture. We are sanguine that not only students but some members of the Staff too will join this class; - the latter can, in their own turn, teach a larger number of students. May we suggest that as an
aid to teaching correct pronounciation in English the use of the Linguphone Records may be introduced and for recitation and elocution records of poems, speeches and plays may be played from time to time. Quite a large number of these records are available. For example, for the speaking of verse in English we have Columbia Records Nos. D40018-9 by John Drinkwater.

## The College Library

The College Library has more than 7000 books on its shelves. With the opening of B.Sc. classes science sections have acquired a large number of good books. The atmosphere in the library is now quiet and congenial to reading. The new mercury lamps have brightened up the shelves and the look of the rooms. But it is a pity that few students avail themselves of the facilities provided for them in the library. Probably it is due to the closed shelf system or the newly imposed restriction on taking books into the library that the number of readers in the library is small. We are inclined to believe that it is due to the lack of a reading habit and not to the restraints imposed in view of maintaining the reading atmosphere. It is obvious that the majority of students, who belong to the junior classes, are not interested in reading magazines or journals other than the illustrated issues. It is not their fault. They have never before quaffed the waters of the Pierean Spring and tasted the ambrosia of Knowledge. They do not know what they are missing by not caring to know the world around them. Its problems, its personalities, its achievements and its failures, sad to
say, are a complete blank for them. They, therefore, treat the standard magazines and journals with holy dread. The serious students should be thankful to them for it because their 'favourites' they leave desecrated: torn and disfigured beyond redemption. The fate of the Dailies is deplorable, indeed. Within half an hour of their arrival in the reading room their pages get mixed up and by mid-day you do not know which is which. Mayy we suggest that after every period one of the library staff should go round and see that the newpapers and, for the matter of that, other magazines and, journals too-are restored to their respective places. We also feel that the method of displaying books and book jackets requires to be improved. If fewer jackets are displayed at a time and subjectwise and the frequency of changing them is increased our purpose will be served. This work should not be entrusted to a peon who does not know the art of display. If a separate display board is used for languages congestion on the present board can be easily avoided. Display of these jackets and of books in the library will attract more readers to the library. Let not our students deny themselves the privilege of learning, pure joy and the innocent fun of reading books. at a time when their minds are budding forth. An Arabic proverb runs thus :-

Men are four:
He who knows not and knows not he knows not, he is a fool--shun him;
He who knows not and knows he knows not, he is simple--teach him;


1500 Metres Race
Shiv Kumar Bhargava leading in the last round


High Jump for Girls
Kanta Chopra, the best athlete of the college in action


Staff Handicap Race


Principal Harish Chandra nearing the winning post

He who knows and knows not he knows, he is asleep - wake him ; He who knows and knows he knows, he is wise - follow him.

On the shelves of the libraries you meet men and women who belong to the last category. To which category you will belong - it is upto you to make the choice.

## The Women's Association

The Women's Association was addressed by Mrs. Amita Malik, a GoldMedallist of the Calcutta University and a reputed Columnist and Fea-ture-writer of Delhi. She spoke on 'Journalism as a career for Women'. She explained that it was easy for a woman to become a journalist in her spare time if she was interested in people and things. The journalist feels satisfied and proud of herself if what she writes goes to help the poor and the downtrodden. Of course, the journalist must possess 'guts' if
she has to make a headway. She must not take the tirst rejection of her contributions to the Press as the final 'no'. She must persevere. With experience she can learn to evade the editor's 'red and blue pencil'. With the spread of fine arts, the popularity of cultural shows and display of handicrafts etc., new avenues for women writers have been opened as they are more sensitive to these than men. This feature will, in due course of time, find its legitimate place in Hindi journals. In short, journalism is a career which women can combine with marriage and a home with children.

## Safeguard against Fire

To provide immediate anti-fire measures fire extinguishers have been fixed in the walls of the corridors. We hope they will remain more or less decorative pieces. May the emergency for using them never arise!

## STOP PRESS

"I wish to impress upon you the necessity of building up character and a proper outlook in life. The prime necessity of the day is hard, honest and conscientious work. However, it is sometimes found that you lay too much emphasis on passing examinations. Examinations, in themselves, are not ends ; in fact, there are other basic things which are needed to build a successful career.

The first important thing is the quest for knowledge. Without having an ardent desire to know a thing,
you can do nothing. Secondly, you must have a feeling for values. Unless you are deeply attached to ideals you cannot steer through successfully in life. Thirdly, you must have fellowfeeling. You must broaden your sympathies. This, to me, is the most important thing."

Shri K. G. Saiyidain's Presidential Address.

# Deshbandhu College, Kalkaji, NEW DELHI 

## LIST OF PRIZE WINNERS 1956-57

(A) ACADEMIC
Roll Name Subject Position

No.

| 4 | Surindra Kumar Minocha | Aggregate | I |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
| 34 | Promila Sikka | English | I |
| 4 | Surindra Kumar Minocha | Chemistry | I |
| 7 | Devinder Kaur | Biology | I |
| 13 | Bharat Bhushan Kumar | Physics | I |

34 Promila Sikka
4 Surindra Kumar Minocha
7 Devinder Kaur
13 Bharat Bhushan Kumar

Aggregate


Pre-Med. II Year
(On the basis of April and December 1956 House Examinations)
1 Padma
2 Naresh Chandra Madan
1 Padma
2 Naresh Chandra Madan
2 Naresh Chandra Madan
1 Padma

Aggregate I
English I
Physics I
Chemistry I
Biology I

## B. A. III Year

(On the basis of April and December 1956 House Examinations)
23 Kamlesh Kumari Malhotra Aggregate I
3 Suman Luthra English I
3 Suman Luthra Hindi I
23 Kamlesh Kumari Malhotra Philosophy I

## B. A. II Year

(On the basis of April and December 1956 House Examinations)
Pushpa P. Butani
English
4 Pushpa P. Butani
Sindhi
I
15 Phool Kumar
Mathematics
I

## B. A. I Year

| 32 | Nirmala Chhabra | Aggregate | I |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
| 32 | Nirmala Chhabra | English | I |
| 2 | Veena Puri | Hindi | I |
| 2 | Veena Puri | Economics | I |
| 2 | Veena Puri | History | I |
| 32 | Nirmala Chhabra | Philosophy | I |
| 32 | Nirmala Chhabra | Pol. Science | I |

## B. Sc. (Group A \& B)

13 Sunder K, Karamchandani
Aggregate I
2 Subhash Chander Sekhri
2 Subhash Chander Sekhri
English I
13 Sunder K. Karamchandan
13 Sunder K. Karamchandani
56 Swarn Bala Anand
13 Sunder K. Karamchandani
13 Sunder K. Karamchandani
Physics
I

2 Subash Chander Sekhri
Physics I
Chemistry I
Botany I
Sindhi I
Mathematics I
History of Science I

## Qualifying Class (Science \& Arts)

Roll
No.
1 Mohan N. Hira
5 Vijay Kumar Dhamija
5 Vijay Kumar Dhamija
1 Mohan N. Hira
Subject
Position

71 Santosh Khurana
1 Mohan N. Hira
1 Mohan N. Hira
5 Vijay Kumar Dhamija
1 Mohan N. Hira
40 Rajinder Singh
5 Vijay Kumar Dhamija

| Aggregate | I |
| :--- | ---: |
| Aggregate | II |
| English | I |
| English | II |

Mathematics I
Mathematics II
Physics I
Physics II
Chemistry I
Chemistry II
Hindi I
231 Sundrya Adya Hindi I
1 Mohan N. Hira
Add. Maths I


Kulwant Singh
Daljeet Singh
Daljeet Arora
Harish Chandra (Principal)
Mrs. M. Thomas
Kanta Chopra

Karuna Arya

Gargi Gupta

Purshotama Kapur
Chitra Vohra \& Chandra Bhatia Leela Jhangiani

Jagdish Rai<br>Hoshiar Singh

First in 100 Metres Open
Second in 100 Metres Open
First in Skipping the Rope
First in Staff Handicap Race
Second in Staff Handicap Race
First in 50 Metres
First in 100 Metres
First in High Jump
First in Running Broad Jump
All round best Athlete of the year
Second in 100 Metres
Second in 50 Metres
Second in High Jump
Second in putting the shot
Second in slow cycling
First in Putting the shot
Second in Running Broad Jump
First in Slow cycling
Junior Staff Race
First
Second

## (D) Badminton Prizes

| Men's Singles | Winner |
| :--- | :--- |
|  | Runner up |
| Men's Doubles | Winners |
|  | Runners up |
| Mixed Doubles | Winners |
|  | Runners up |

Sri Chand
D. S. Chaudhry
D. S. Chaudhry \& Harish Kapur

Mohinder Singh \& Arvind Popli
D. S. Chaudhry \& Chitra

Sri Chand \& Vinod Sabharwal
(E) Table-Tennis Prizes

| Men's Singles | Winner |
| :--- | :--- |
| Runner up |  |
| Men's Doubles | Winners |
|  | Runners up |
| Mixed Doubles | Winners |
|  | Runners up |

V. N. Pasricha

Mohinder Singh
V. N, Pasricha \& Sri Chand

Ram Nath \& R. Vaid
Sri Chand \& Nirmal Chhabra
Ishwar Kaul \& Prabha Godbole

Snapshot Competition


First prize awarded to Samir Kumar Dutt

Annual Sports


Girls' Obstacle Race

THE GIRLS' ASSOCIATION


Mrs. Amita Malik \& Office-bearers

THE SINDHI ASSOCIATION


Members on a picnic at Okhla
B. A. CLASS


Winners of the Inter-class Tournament

## समाढ़कीय

नव वर्ष के ग्रागमन की़ गुभ कामनाएँ लिए हुए 'देश' ग्राज ग्रापके हाथों में है । यह नव वर्ष 'देशे'की उन्नति का वर्ष हो। पत्रिका के इस ग्रंक में सत्र प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत हैं। गभ्भीर व ग्रध्यभनझील विद्याधियों के लिए निबन्ध श्रवने सुन्दर रूप में उन्हें ग्राकीषत कर रहे हैं तो कहानियाँ व कविताएँ ग्रपनी सहज स्वाभाविकता लिए सब का मन मोह रही हैं। हमारा तो यही उद्दें रय है कि जहाँ तक हो सके 'देश’ का स्तर उच्च हो ग्रौर वह साहिट्य को ग्रपनी तुच्छ सेवाएँ प्रदान कर सके । हमारा विद्याधियों से निवेदन है कि वे ग्रपने सहृयोग से पत्रिका का स्तर उन्नत करें ।

साहिंट्य में ही समाज का मंगल निहित है। साहिंय ग्रौर समाज का सम्बन्ध ग्राज से नहीं वरन् ग्रादिकाल से स्पष्ट रूप में दृfिटगत होता ग्राया है। साहित्य मानव के मनोभावों का संचित भण्डार है। वह मानव को सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। साहित्य ही मानव को वह रक्ति प्रदान क.रता है जिससे वह जीवन की सार्थकता व यथार्थता समभ सकता है। मानव के ग्राविर्भाव के कुछ काल उपरान्त ही सादित्य का प्रादुर्भाव भी हो गया था। शानंः शनैः उसका सम्बन्व समाज से शतना घनिष्ट हो गया कि विश्र की कोई शक्ति भी उसे तोड़ने में समर्थ न हो सकी। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है। देश के साहित्य से ही उस देश के समाज ग्रौर संर्कृति का ग्रनुमान उचित धंग से लगाया जा सकता है। सामाज़िक परिस्थितियाँ साहित्य को नये मोड़ पर ला कर खड़ा करती हैं।

हमारी पत्रिका का उद्दे श्य मानव-भावों का स्षष्टीकरण कर उनको उचित मार्ग की ग्रोर झ्यग्रसर होने की प्रेरणा देना है । इस पत्रिका में साहित्यिक रचनाग्गों को स्थान दे कर हम श्रपने उद्दे इय की पूर्ति में संलग्न हैं। इस बार हमने 'देश' में कालिज की हिन्दी परिषद् द्वारा पुरस्कृत रचनाश्रों-कहानी, कविता, निबन्ध-को भी स्थान दिया हैं। हमारी कामना है कि इस ग्रंक के लेखक महान् साहित्यकार बन कर देश के हित-साधन में लीन रहें ।
—कमलेश कुमारी,
बी० ए०, तृतीय वर्ष

## 6" श्रच्चनT"

```
शून्य मन्दिर में तुम्हारी,
अ्रर्चना प्रिय कर रहा हूँ।
    ध्यार का दीपक तुम्हारा,
    जल रहा प्रतिपल निरन्तर
    फूट पड़तीं ज्योति से प्रिय
    कालिमा की कुटिल ग्राहें
    पर न श्रब वह जल सकेगा
    स्नेह उसका पी चुका हूँ।
        शून्य मन्दिर में तुम्हारी
        ग्रर्चना प्रिय कर रहा हूँ !
साधना चुप चुप पिघलती
योग बस घुटने लगा है
दीर्श नि:३वासों का स्तवन
दोश नि:इवासो का स्तवन 
    ज्ञान मैं कुछ कर न पाया
    व्यर्थ यों ही ज़िन्दगी का
मूक भावों में छुपी हैं-
सुप्त मन की जो व्यथायें,
उठ न पातीं वे हृदय से,
भार बनती जा रही हैं।
ध्यान के उस मोह् से-
भ्यब दूर होता जा रहा हूँ,
    शून्य मन्दिर में तुम्हारी
    अ्र्चन्चा प्रिय कर रहा हूँ!
    साधना का लक्ष्य क्या है
    यह्न ग्रब तक जान पाया
    ₹नेह के अ्रातुर हृदय का
पाहन हृदय केवल तुम्हारा
    भार ढोता जा रहा हूँ।
बस यही मैं देखता हूँ।
        झून्य मन्दिर में तुम्हारी
        श्रर्चना प्रिय कर रहा हूँ!
                                    शून्य मन्दिर में तुम्हारी
        भावना की भेंट का मैं
        दे सका उपहार केवल
        किन्तु तुमने किया प्रिय
        भक्त का उपहास केवल
        मरण का बरदान लेकर
        द्वार से श्रब चल पड़ा हूँ।
        शून्य मन्दिर में तुम्हारी
        习्यर्चना प्रिय कर रहा हूँ! -हीरावल्लभ तिवाड़ी,
        बी. ए., प्रथम वर्ष.
```

 ऊँ निठा पर्म।।＂







 किमाल गी समेठा । छिठ घालो रे दिम
 वउा ॥＂




 टी घृरिभाए ココ：－



दब मर्टा नै पन दठरा ถठी＂।＂
 गी दिए गी：一
＂ 万िद्ध म Mr




 वावउ वाल्फै＂







 पूम Јк：－
4ठほ『॥＂









 उं घ1लो दिच दी दितुi लेखi हे उठ मुभाए

 गुढ़ ठाగर रेद नी दी घाटी दिच ढिरे

 चैदि il ढिरे दिरा मटीभि，ढिरे
 भुनि छबव दिखा यमि ॥ दिरे


## भारतीय संस्कृति श्रौर लोकगीत

मानव जन्म से ही हर्ष श्रौर वेदना की श्रनुभूतियाँ ले कर संसार में पदर्वण करता है। प्रतिभा के मेल से ये ग्रनुभूतियाँ भावों का रूप धारण कर लेती हैं । इन भावों का संगीतमय प्रकटीकरण लोकगीतों द्वारा होता है। इसी कारण श्रत्यन्त प्रसन्नत के श्रवसर पर मनुष्य गायन में विभोर हो उठता है। जब उसे कोई ठेस लगती है तो भी संगोतमय हृदयस्थ वेदना उसे ग्राच्छादित कर लेती है। मानव का समस्त जीवन ही संगोतमय है। विरोषत: सुखदुःंव के ग्रवसरों पर वह ग्रवरय ही लोकगीतों में ढले हुप संगीत का ग्राश्रय लेता है। हल ग्रौर चक्की चलाते, जल भरते तथा कोल्हू पर कार्य करते समय, यात्रा में, युद्ध में, खेल-कूद, हँसी-मज़ाक तथा विरह-वे दनादि में प्राय: नरनारियों के मन-मयूर विभिन्न वस्तुग्रों को ताल बना कर नाच उठते हैं श्रौर उनके कण्ठों से श्रठखेलियाँ करते हुए गीतों के इ्रोत प्रस्फुटित हो साधारण जन-समाज में बिंबर जाते हैं। जनसाधारण के यही गीत लोकगीत कहलाते हैं।

भावातिरेक के समय लयबद्ध भावों को यदि गीत की संज्ञा दी जाय तो ग्रनुचित न होगा। समस्त जनसमाज में जो भावनाएँ चेतन-श्यचेतन रूप में गीतबद्ध हो कर प्रयुक्त हुईं, उनके लिए लोकगीत उपयुक्त शाब्द है। पॅरी के कथनानुसार, "लोकगीत ग्रादिमानव का उल्लासमय संगीत हैं ।" मराठी के उन्नायक लेखक डा० सदाशिाव फड़के के मतननुसार-"रास्त्रीय नियमों की परवाह न करके स!मान्य लोक-व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव श्रपने श्रानन्द-तरंग में जो छंद्दोबद्ध वाणी सहज उद्भूतं करता है, वही लोकगीत है।" वास्तव में लोकगीतों में ग्रंतर्वेदना की ग्रभिव्यक्ति होती है। इस वेदना के हेतु श्रत्यधिक दु:ख ग्रथवा ग्रत्यधिक सुख दोनों ही हो सकते

हैं। केवल ग्रानन्द ही का समांत्रेश होने के कारण ये दोनों परिभाषाएँ श्रपूर्गा व एकांगी हैं।

एन्साईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के एक लेखक का कथन है-"लोकगीत मानव जाति के हृदय से, ग्रपने ग्रभावों द्वारा जन्य, प्रकृति-प्रदत्त ग्रावा ज़ के द्वारा ग्रचानक घुमड़ कर प्रकट होने वाला संगीत है, जो हृदय का बोभ हल्का करने के निमित बोलने की ग्रपेक्षा गा कर गीतों द्वारा व्यक्त किया जाता है।" यह श्रभाव सुख का भी होता है श्रौर दु:ख का भी। वस्तुत: लोकगीत सामान्य मानव की दैवी प्रतिभा के नैसर्गक स्त्रोत हैं जो ग्रानन्द ग्रथवा विषाद में ग्रनायास फूट पड़ते हैं। ये पारदर्शी शीरो सदृश स्त्रच्छ, वन-बग-गान सदृशा ग्रक्टत्रिम, सरल, रसीले, मधुर तथा लययुक्त गीत हैं।

जो व्यक्ति-जन्य गीत सामाजिक भावों को श्रान्दोलित कर जीवित रहे, कालान्तर में वही लोकगीत बन जाता है। लोकगीत व्यक्ति में समष्टि का समावेश करते हैं। संगीत के माधयम से लोकरंजक हो कर लोकगीत वैयक्तिक व सामाजिक श्रन्तर मिटाते हैं। लोकगीतों को समाज से प्रेरणा प्राप्त होती है। इनमें वैयक्तिक श्रौर सामाजिक ग्रनुभूतियाँ तरंगित हो कर बहती हैं। इस काराा समाज की निजी ग्रनुष्ठानिक ग्रथवा ग्रौपचारिक विशोष संस्कृति की पृष्डिभूfम में तथा इसके . ग्रनुरूप हीं लोकगीत बनते हैं। ग्रतः लोकगीतों में सांस्कृतिक स्ंदन विद्यमान रहता है। जअ मानव में एक विशोष प्रकार की संस्कृति व बुद्धि का उदय हुग्रा, तभी लोकगीतों का स्वरूप कुछ निरिचत हो पाया।

वे दार्शानिक त्रिचार संसकृति के प्रं तंगत ग्रत्रे हैं जिना ग्रव्यक्त भूमिका में समाज की श्दा विद्यमान हो । इसका

प्रकटीकराए सभ्यता द्वारा होता है। संस्कृति अंतःकरा है, सभ्यता इसका शरीर। प्रत्येक समाज की निजी संसकृति-विशोष होती है। भारत की भी ग्रपनी सजीव संस्कृति है। प्राचीन काल में सिंध ग्रौर सरस्वती के तीरों पर ॠषियों के ग्राश्रमों में इसका जन्म हुग्रा। इस जान्हवी की पुनीत धारा में शक, हू ए, पठान, यवन, तुर्क, मुगल, श्ररब ग्रादि सभी धाराएँ मिलीं ग्रौर एकरस हो गईं। मूल धारा ग्रविचिछ्छन्न रही। यही मूल धारा हमारे लोकगीतों में ग्रविरल बहती चली जा रही है।

भारतीय संसकृंतं का भव्य भवन धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रौर मोक्ष को ग्रावार-शिजा पर निर्मित है। इन चारों में सर्वप्रधान ग्रंग धर्म ही है। हमररी संकृृति का मुख्य ध्येय है मनुष्य को ग्रादर्श पथ पर ग्रारूढ़ करा कर उसे ब्रह्ल का साक्षात्कार करता देना । इसी काराता हमारे धारिम जीच्रन के श्रन्तर्गंत मानच-जीचन को ग्रादर्श एवं सफल बनाने के निमित्त विभिन्न संसकारों का विधान है। जन्म से मृंव्यु-पर्यन्त भारतवासी के जीवन में ग्रनेक संसकार सम्पन्न होते हैं, जिनमें जन्मोत्सच, चूड़ाकर्म (मुण्डन), यज्ञोपवीत तथा विवाहादि षोडरा संस्कार ग्रट्यन्त महत्वपूर्गा हैं। इन सभी सं₹कारों में प्रत्येक रीतिरिवाज के ग्रनुष्डान_ में विभिन्न प्रकार के ग्रुनूक्ल लोकगीतों का गान सोने में सोहागे का काम करता है। इनके ग्रतिरिक्त ग्रनेक व्रत-उपवासों तथा दराहरा, तीज, होली, श्रावराी ग्रादि ग्रनेकानेक पर्वों के ग्रवसर पर लोकगीत ग्रपनी रसवृष्टि करते हैं। संस्कारों के महत्व को दिलाने के साथ-साथ वातावराा को रंगीन बना कर ये लोकगीत भारतीय समाज के उत्साह तथा मनोल्लास का चित्र्या करते हैं। निम्नलिलित लोकगीत विवाह के समय के कन्या के भावों का कितना माfमक ग्रौर सुन्दर चित्र्रा करता है :-

साड्डा चिड़ियाँ दा चम्बा।
बाबुल ग्रसाँ उड्ड जाना ॥

निम्मालिखित लोकगीत में नवनधू का कितना सफल, सजीव व कलापूर्या चित्र है :-

फिसली-सी पगड़ंडी, जिसली ग्राँंब लजीली री।
इंद्रधनुष रंगरंगी, ग्राज मैं सहज रँगीली री ।।
भारतीय जीवन में ये संसकार ग्रत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित हैं तथा गाथा ग्रथचा लोकगीतों का गान भी उनमें उ₹्लास, मवयुर्व व सौंदर्ं का सञ्चार करता ग्राया है। रामचरितमानस में लोकगीत-गान का वर्रान मिलता है। महाभारत-युग में राजसूय यज्ञादि के ग्रवसर पर ऐंतिहासिक तथा विवाहार्दाद में देव-विषयक गाथाएँ, गायो जाती थीं। उपनिषद काल में भी गाथा-प्रचलन का विवरा मिलता है। बुद्र-जीचन से सम्जन्चित लोकगीत ‘जातक' कहलाते थे। वैदिक तथा पौरारिएक युगों में भी लोकगीतों का प्रयोग होना था। संस्कृत-साहित्य के ग्रनेक कवियों ने लोकगीतों के गान का वर्शान ग्रपनी कृतियों में किया है।

सदा से ये लोकगीत हमारे उत्माह की वृद्धि, तथा हमारा मनोरंजन करते ग्राये हैं। इन्हीं गीतों की धवनि के माधुर्य में नर-नारी ने निज श्रम-निवारण किया, नन्हें शिशु निद्रादेवी के कोड़ में गये, युवक प्रेमोन्मादित हुए, वृद्धों ने मनोरंजन किया, वैरागियों ने उपदेशामृत पान कराया, विरही युवकों ने हृदय-वेदना मिटाई, विधवाश्रों के एकाकी जीवन में रस संचरित हुग्रा, पथिकों ने थकान मिटाई, कृषकों ने खेत जोते तथा मजदूरों ने विशाल भवनों को श्राकार प्रदान किया।

प्राकाशचारी वारिदांश की छाया सदृश हमारे लोकगीतों में भारतीय संसकृति की भलक भी ग्रनिवार्य है, क्योंकि प्रश्येक भारतवासी की प्रत्येक ग्रनुभूति भारतीय संस्कृति में रंगी हुई है ग्र्रॉर भारतीय समाज की विराट् भाव-च्यञ्जना इन गीतों की हर कड़ी में जागृत है। इनका प्रत्येक पद भारतीय संसकृति का दिगदर्शन कराता है। इनमें

संरकृति का इतिहास निलित है। श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के शबदों में-"ईंट पत्थर के प्रेमी यदिंद धृष्टता न समभ̈ं, तो ज़ोर दे कर कहा जा संकता है कि ग्रामगीत का महत्त्र पोंहनजोदारो से कहीं ग्रधिक है।"

लोकगीत हमारी वार्मिक, सामाजिक,ग्राध्यालिमक तथा राजनैतिक संरकृति का परिचय देते हैं। हमारी संसकृति में धर्म का मूल है परोपकार। हमारे लोकगीतों में विशचबन्धुत्व का यह गुर ग्रोजप्रोत है। उदाहरणतया :-

पुतवा जन्मे कवन फल, हे मोरे साहब।
दुनिया ग्रनन्द जब होई, तबै फल होई हैं।।
विवाह के समय कन्या को सेवा की शिभ्रा दी जाती है। साथ ही उसे निम्नलिखित संसकृति गुणों का उपदेश दिया जाता है :-

पहनो पहनो री सुहागिन, ज्ञान गजरा।
दया धर्म की ग्रांढ़ो चुनरिया,
शील का नेत्रों में डालो कजरा ।।
भारतीय संस्कृति के ग्रनुसार समाज में मूर्धन्य स्थान विद्याए, तप व त्याग को प्राप्त है। निम्नलिखित लोकगीत की कामनां में यह निहाएरिये :-

छड्ड के सारे ऐशा-ग्राराम, मैं इक योगी बन जावाँ। जिदा ग्रादर है राजे तों ज्यादा, ग्रोही बनां पढ़ां ते पढ़ावाँ।।
इसी प्रकार ग्रन्य लोकगीतों से हमारी संसकृति के ग्रौदार्य, ग्रातिथ्य, देशा-्रेम तथा व्यापक दृषिकोरा ग्रादि परिलक्षित होते हैं।

ग्रभावों के इस्स ग्राधिनिक युग में लोकगीतों में नवीन चेतना ग्राई है। सन् १६५७ की ॠन्ति में जनता गा उठी :-

$$
\begin{aligned}
& \text { धोबी धोंदा ए लीराँ नूँ। } \\
& \text { गौौमें ट नहीं } \quad \text { छडुनी, } \\
& \text { नहीं घडुना वजीराँ नूँ। }
\end{aligned}
$$

यह पच्य तरकालीन जनता के श्र "ग्रे जी सरकार के प्रति ऋर भावों का द्योतक है। ऋहा को कड़ुने घूंट की तरह उतार कर कोई कृषक कवि गा उठा :-

$$
\begin{aligned}
& \text { थे करजो भोत बुरो छे, } \\
& \text { श्रो मन भरिया ।। }
\end{aligned}
$$

अ्रधिकांश लोकगीन विशोष संसकारों के लिए हैं। संस्कारों के बिना उन लोकगीतों का महत्त्व ग्रत्यंत न्यून रह जाता है। दूसरी झ्योर लोकगीत हमारे संरकारों तथा उत्सवों में उल्लास रस, माधुर्य तथा सौठठव का संचार कर उन्हें सत्यं-रिवं के साथ-साथ सुन्दरं भी बना देते हैं। लोकगीत-रहित संसकार तथा पर्व-त्योहार नीरस व उल्लासहीन रह जाते हैं। भारतीय संक्कृति से रहित लोकगीत ग्रात्माविहीन मृत शरीर के सदृश हैं। भारतीय संसकृति-सूत्र में लोकगीत मुक्ता गुन्फित हैं। मुक्ता-विद्धीन सूंत्र-माला शोभाविहीन है तथा सूत्र-हौन मुक्ता विश्र्वं बल।

पुरातन काल से प्रचलित इन लोकगीतों द्वारा भारतीय संस्कृति की सनातन भावनाग्रों का संरक्षरा हुग्रा है। लोकगीतों में बद्ध हो कर् हमारी संस्कृति ग्रमर बन गई है। सहस्त्र वर्षों के क्र विदेशी शासन में भी हमारी संसकृति की ग्रण्न केवल लोकगीतों के हविप्य द्वारा ही ग्राज तक प्रज्ज्वलित रही है। इन लोकगीतों का प्रचलन भी तो हमारे संस्कारों द्वारा ही हुग्रा। संस्कारों के श्रभाव में उनका प्रचलन कम हो जायेगा तथा शानै: २ वह परम्परा समाप्त हो जायगी। इस प्रकार भारतीय संसकृति श्रौर हमारे लोकगीत परस्पर एक दूसरे को सुधा-पान करा कर ग्रमरत्व प्रदान करते हैं।

संस्कृति के संरक्षक ये लोकगीत काव्य की दृष्टि से भी ग्रच्यंत महत्व्वपूरां हैं। दिये गये उद्धरराों से स्पाट्ट होता है कि ग्रनेक लोकगीतों में भावपक्ष व कलापक्ष का श्रच्यंत सुन्दर निव्वाह हुग्रा है। ईतने महत्व्वशाली होने पर भी

ग्रधिकांश लोकगीत मौंबक रूप में ही विद्यमान हैं। झ्रत्यंत श्रहितकर होगी। भारत में—नहीं, बल्कि समस्त श्री रामनरेश त्रिपाठी, देवेन्द्र सत्यार्थी ग्रादि कुछ महानु- विशव में शानित-₹ गापना-हेतु नवीन संस्कृति व प्राचीन भावों ने लोकगीतों के संकलन का प्रयत्न किया है, किन्तु सम्पूर्शा भारत के लोकगीत अ्यभी तक संकलित नहीं हुए। पाइचात्य सभ्यता का ग्रनुगामी ग्राधुनिक नागरिक इन लोकगीतों में निहित संसकृति व ड्नके महत्व्व का विस्मरा करता जा रहा है। इन रत्नों की उपेक्षा देशा के लिए

गीतों का संरक्षगा श्रनिवार्य है।
—कुमारी पुरुषोत्तमा कपूर,
बी. ए., तृतीय वर्ञ

## दो ख़ाइयां

: \} :
लिंजा है जो किस्मत में, तुभे मिल ही है जाना। बर्तंन है बना जितना, जल उतना ही तो ग्राना ॥ फिर छोड़ नदी कुएँ को, सागर तक चाहे जाप्रो। उससे तो ग्रधिक जल का, नामुमकिन है ग्राना ॥
: २:

टूटा है यदि दिल तो उसे जोड़ दिबाना । फौलाद बना कोई, तो उसे मोड़ दिंज़ाना ॥

मिठास भरी जिह्वा से, कहता हूँ नरेश । शत्रु है यदि कोई, तो उसे मित्र बनाना ॥ —नरेशा भारद्वाज, प्रेप ग्रार्ट् स

## हृद्य-मन्थन

रात्रि कां दुसरा पहर था। परिश्रान्त प्रकृति बेसुध हो कर रजनी के अ्र क में थकान मिटा रही थी। कल-कल करते हुये नदी, नाले निर्भर्र लोरियाँ गा रहे थे । मन्द २ पवन सुप्त प्रकृति को थपकियाँ दे रहा था। शारत् के पूरिएामा का चाँद यौवन में उन्मत्त हो कर उन्माद का प्रकाश लुटा रहा था। चारों श्रोर एक प्रकार का श्रखण्ड मौन व्याप्त था। कभी २ सायं-सायं करते हुए वृक्षों की भयावनी ग्रावाज़ प्रकृति की नींद में विलम्ब डाल रहीथी।

कपिलवस्तु का राज-प्रासाद भी दिन भर के कोलाहल से श्रान्त हो कर मौन था। लेकिन कभी २ किसी प्रहरी की "जागते रहो" की ग्रावाज उसके मौन में विघ्न डाल रही थी। उत्तर दिशा में स्थिति वाटिका के पुष्प सौरभ बिखेर रहे थे। सामने राजकुमार सिद्धार्थ का शायन-कक्ष इसी सौरभ से सुरभित हो रहा था। कगारों पर दीपमालायें श्रभी तक जगमगा रही थीं। शारि की ररिमयाँ छन-छन कर खिड़की के सीकचों से कक्ष में प्रवेश कर रही थीं । उत्तर में घ्रूवतारा श्रचल, ग्रटल स्थिति में जगमगा रहा था ग्रौर इसी तारे पर केन्द्रित थे राजकुमार सिद्धार्थ के नेत्र। साक्ने भरपूर यौवन के उन्माद से पूंरित राजरानी यझोधरा बेसुध सोई पड़ी थी। छाती पर चिपका था रहुल । पर राजकुमार लाख प्रयतन करने पर भी नहीं सो सके थे। ग्राज नगर-भ्रमरा करते समय, जीवन के जो तीन वीभत्स रूप उन्होंने देखे थे वही रह-रह कर उनकी ग्राँखों के_सामने खड़े हो रहे थे । कभी बीमार ग्राता तो कभी वृद्ध ग्रौर कभी मगक की श्रर्यी दिशाई देनी। वे उनको भूल जाना चाहते थे। पर निष्फल रहे। उनके हृदय में द्वन्द्व छिड़ गया । प्रइनों की भुड़ी लग गई । उनका ह्रदय अ्यर्न्तद्वन्द्ध से छ्यटपटाने लगा। हूदय में प्रशन

उठा-क्या यही जीवन है ? यही जीवन का श्रन्त है ? ग्राह ! कितना भयानक था वह वृद्ध ! श्रस्थि-पिञ्जर का ढाँचा, नर-कंकाल का टुकड़ा। वह भुकी हुंई कमर, वह धँसी हुई ग्राँखें ग्रौर वह बीमार व्यवित ! किस प्रकार श्रन्तिम साँसें ले रहा था ! ग्रौर ईन सबका श्रन्त—मृत्यु ! "'क्या मेरा भी यही हाल होगा ?" राजकुमार के हृदय में फिर प्रशन उठт । "हाँ, वयों नहीं ?" हुदय के किसी कोने से उत्तर मिला। मि.र छून सबसे केंसे छुटकारा मिलेगा ?
'साधना से' ! कि.सी क्जात रावित ने प्रइन का उत्तर दिया । साधना ! साधना कंसे होती है ? क्या जंगलों में जा कर तप वरना पड़ेगा ? यह राज-प्रासाद, सुंज, समृद्धि, राज्य, पंन्नो-पुत्र स बको त्यागना पड़ेगा ? हाँ, यही सब कुछ करना पड़ेगा। पर जीवन के प्रथम प्रहर में साधना क्यों ? हमारे ऋषियों ने तो यह कार्य नौथी श्रवस्था का बतलाया है। फिर्ट धर्म का विरोध कैसे करूँ ? लेकिन चौथी श्रवस्था तक तो जरा, व्याधि, मृत्यु जकड़ लेंगी। फिर क्या करूँ ? कसे इन सबसे छुटकारा पाऊँ ? इस प्रकार के तर्क-वितर्कों से राजकुमार का हृदय महाभारत बना था। तभी उनकी दृष्टि राजरानी यझोधरा के मुंख-मण्डल पर पड़ी। चन्द्र की चंचल किरागों से राजरानी का सौंदर्य दमक रहा था। ग्रधरों में मधुर मुस्कान व्याप्त थी। लम्बे २ बाल यत्र-तत्र बिखरे थे। कटि का वस्त्र श्रपनी जगह से हटा था। एक स्तन पर राहुल ग्रपना मुँह धरे था। दूसरे पर ग्रजने एक हाथ से ग्रधिकार जमाये था। राजकुमार इस ग्रनुपम रूप को देख कर क्षरा भर को सब कुछ भूल गये। मुक्ति का सारा तर्क सौंदर्य के प्रवाह में बह गया। ग्रपलक दृष्टि से बेसुध राजकुमारी का सौंदर्य निहारते रहे । तभी कुछ क्षरा पहले का र.र्क. दि.र. क याद हो ॠाया। राज. वुमार का हैदय डोल

उठा 1 ह्ददय से शबद फूट पड़े-_"नहीं, नहीं यशोधरा को छोड़ कर मैं कहीं नहीं जा सकता। साधना किस लिये करूँ ? मोक्ष प्राप्त करने के लिये ? मोक्ष से ईइवरप्राप्ति होगी ? पर लोग कहते हैं ‘र्रेम ही ईइवर है ।' फिर किस ईइवर की प्राप्ति के लिये इस ग्रीिल प्रेम को ठुकरा कर साधना करुँ ? नहीं साधना ढोंग है, प्रेम ही जीवन का सत्य है।

लेकिन, एक बार फिर राजकुमार का मनोवेग पलटा। शायद यह माया हो। पुरारा, वेदों में लिखा है कि माया ठगिनी है। इसी को जीवन का शत्रु बताया गया है। हाँ ठीक है। यदि यह माया, ममता न हो तो मुवित का प्रइन ही नहीं उठेगा । तो पहले माया से ही भिड़ना पड़ेगा। मोह ड्यागना पड़ेगा। क्षरिएक प्रम, सुख, गान्ति, एइवर्य, समृद्धि, राज्य के लिये इस ग्रमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये । जीवन का लक्ष्य जीवन का सत्य ढूँढना है। वह इन सबसे दूर रह कर ही प्राप्त होगा। ठीक है, ग्राज ही, ग्रभी मुभे यह मोह त्यागना पड़ेगा । इस प्रकार राजकुमार हुदय को प्रस्तर बना कर घर छोड़ने का उपऋ्रम कर ही रहे थे कि उन्मादिनी की तरह्यझोधरा खड़ी हो गई। भय से उसका शरीर कंपित था। भपट कर राजकुमार के पाँव पकड़ लिये ग्रौर बोली-"ग्रार्य, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तुम मुभे छ्रोड़ कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते । बोलो, इस ग्रद्ध रांत्र में कहाँ जा रहे थे तुम ?" ग्रौर तभी राजकुमारी की सिसकियों से कमरे का वातावरा खिन्न हो उठा।

राजकुमार हड़बड़ाते हुये बोले-"मैं तो चहीं हूँ यशो ! कहीं तो नहीं जा रहा था मैं । शायद तुम्हें स्वप्न दिखा है ।" सत्य की खोज करने वाले राजकुमार को भूउ का श्राश्रय लेना ही पड़ा ।
"नहीं, तुम जा रहे थे। पवन की भाँनि तेज़ भाग रहे थे । मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम्हें पुकार रही थी।

पर तुम नहीं रुके। पीछे मुड़कर भी नही देखा। मुभसे कौन-सी त्रुटि हुई नाथ, जिसका इतना बड़ा दण्ड दे रहे हो तुम ?"
"राजकुमारी यह तुम्हें क्या हो गया है ? मैं कहीं भी तो नहीं गया। सो जाप्रो यइोधरा, रात्रि ग्रभी रोष है।" हृदय की हलचल को थाम कर राजकुमार विचलित हो कर बोले।
"मुभे इन्हीं चरागों के पास सोने दो, नाथ । हृदय ध्रड़क रहा है । न जाने क्या होने जा रहा है ? मैं इन चरागों को थामे रहूँगी, तुम्हें भागने नहीं दूँ गी ।"
"डरो नहीं, यगोधरा। लो मैं तुम्हें थपकियाँ देता हूँ। सो जाश्रो ।" ग्रौर राजकुमार भयभीत राजकुमारी को सुल।ने का प्रयत्न करने लगे । पर हुदव् में विषम परिस्थिति ने घेरा डाल दिया। ग्राँखें फिर घ्रव तार्पर पिक गईं। हृदय प्रइनमय बन गया। कैसे जान गई यड़ोधरा मेरे मन की बात । श्राइचर्य है । जो मैं हृदय में सोच रहा था, वही इसने स्रप्न में देखा, ग्रांिवर कंसे ? राजकुमार ने ग्रपने ही में प्रश्न किया। 'प्रेम की शक्ति से, राजकुमार,' ह्दय ने प्रशन का उत्तर स्वयं दे दिया ।

प्रेम की गक्ति ! ग्रोह कितना मूर्ख हूँ मैं जो ऐसी महार्शक्ति को ठुकरा कर जीवन का सत्य ढूँढने के लिए जंगलों में निवास करने का विचार कर रहा हूँ। नहीं राजकुमारी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊँगा। हृदय में ऐसा कह कर एक बार उन्होंने कहरा नयनों से राजकुमारी के मुंज को देखा। भय की छाप ग्रभी भी व्याप्त थी। तभी एक काया राजकुमार के नेत्रों के सामने खड़ी हो गई। भयभीत राजकुमार ने प्रशन कर ही डाला-"कौन हो तुम ?"
"तुम्हारी चेतना, राजकुमार । तुम्हें जगाने ग्राई हूँ ।" "मुभ्भे जगाने ! लेकिन मैं तो जागा हूँ।"
"नहीं राजकुमार, तुम सोये हो । श्रपना लक्ष्य भूल गये

हो। क्षतिक प्रेम के उन्मद ने तुम्हें संत कुछ भुजा दिगा है। उठो राजकुमार, उठो। यह जिसे तुम प्रेम समक रंह हाँ, प्रेम नहीं ममझा है, मोट है ।"
"तो फिर प्रेम क्या है ?"
':प्रेम की परिभाषा नहीं है, राजकुमार। परिभाषा से ग्राक्रार मालूूम हो जाता है। सीमा बन जाती है। इ्रीलिये प्रेम परिभापा से परे है। जिपे तुम प्रेम समभ, बैठे हो वह मिथ्या है ।"
"फिर सत्य क्या है, चेतना ?"
"प्रेम को प्राप्त करना ही सत्य है, राजकुमार।"
"वह कैसे मिलेगा ?"
"वह मिलता नहीं राजकुमार, संचयन पास ग्रा जाता है। उठो, देर न करो। मोह त्यागो। कर्तब्य-पथ पर ग्राग्रो, साधना करो। यह सव त्यागो। यह बन्धन-पाश ही दुध वव की जड़ है ।"
"लेकिन यह तो जीवन से भागना है। कायरता है, चेतना ?"
'"यही तो तुम्हारी भूल है, राजकुमार। जीवन के मन्य को प्राप्त करना जीत्रन से भागना नहीं, ग्रपितु जीवन मे संघर्ष करना है। तुम्हारा जन्म केवल तुम्हारे लिये नहीं है। नुमहें पथ-अ्रप्ट समाज को मुक्ञि का मार्ग दिखलाना होगा। ग्राज जीवन की दशा दयनीय है। मुक्ति के ग्रनेक मिथ्या प्रवंच चल पड़े हैं । लोगों का जीवन कष्ड में है। उन्हं मह्ज तथा सरल मार्ग दिखलाना है। उडों राजकुमार बिनम्ब न करो।"
"ंचतना, मुभें ग्रसमंजम में न डालो। मेरी \{स्थति देंन्रो, यगोधरा का करुा हूप देखों। भला इसे छोड़ कर

मैं कंसे ज़ा सकता हूँ ? यह मुभसे नहीं हो सकेगा, चेसना।
"होगा राजकुमार, तुमसे ही होगा।"
श्रौर तभी राजकुमार ने देखा वहाँ कोई नहीं था। केवल घ्र वतारा उसी प्रकार चमक रहा था। राजकुमार के श्रन्तस् का द्वन्द्ध प्रबल हो गया। रह २ कर दृष्टि घतुत तारे की ग्रोर पड़ने लगी। बार २ भागने का प्रयास करने लगे। पर पैरों पर यग़ोधरा सोई थी। उसके उच्छ्वास राजकुमार के उद्वेग को विचलित कर रहे थे । माया ग्रपनी ग्रोर खींच रही थी, चेतना श्रपनी ग्रोर। राजकुमार सिद्धार्थ त्रिशांकु की भाँति इधर-उधर लटक रहे थे। चेतना का पलड़ा भारी पड़ गया। राजकुमार का हदय कठोर बन गया। चराांं पर से राजकुमारी का सिर उठा कर नीचे रत्र दिया ग्रौर प्रत्रल केग से भागने का प्रयास करने लगे। बीन्र में राहुल पर दृषिट पड़ गई । गा भर तृंषन नयनों से उस की श्रो: दे वा। फिए ह्ददय कड़ा करके कदम बढ़ाये। फिर एक बार पीछे मुड़ कर् देखा। राजरानी उसी प्रकार संाई पड़ी थी। पग फिर रुक गये । फिर कुछ सोच कर श्रागे बढ़े । फिर एक बार मुड़ कर राहुल को चूमा ग्रौर फिर $\cdots \cdots$ राजकुमारी भयभीत-सी उठी । हाथ राजकुमार के पाँव ढूँढ़ने लगे। पर वहाँ कोई नहीं था। एक बार सारे कक्ष में दृषिट्ट फेरी। पर सब शून्य था। राजकुमारी पछाड़ खा कर मूद्धित हो गई। पास ही राहुल पैंर पटक २ कर रो गहा था। ऊपर नील गगन में सुबह का तारा झ्रभी २ प्रकट हुग्रा "गा। शायद संसार को प्रभात का संदेश सुन।ने । पूर्वं दिशा श्ररुाएाम हो गई थी।
—हीरानल्लभ तिताड़ी "उन्मत्त",
बी. ए., प्रथम वर्ष

* गीत *

पीड़ा के सागर की बीती स्मृति ही एक किनारा है । जब हृदय गगन के ग्राँगन में यह मन-मयंक घबराता है, प्रेमी चकोर से मिलने को, प्रतिबंन्धों में ग्रकुलाता है, दृग नीर बहाने लगते हैं, तत्र नभ से गिरती जल धारा है। संदेज किसी का लहरों से, मन कभी ग्रचानक पाता है, बहने दे नाशिक नँका को, तोड़ा तट ने जब नाता है, ममता मरोड़ कर भी माँभी, ग्रब मन का कौन सहारारा है। सुख्वमय ग्रतीत के उपवन से, यह रेशिस्तान सजेगा क्या ? मग में जैठा, थक चूर्ग हुग्रा, पथ वंधी ग्रौर चलेगा क्या ? ललचाये लोचन नीर भरे, पर दूर बहुत दृग-तारा है। पीड़ा के सागर की बीती, स्मृति ही एक किनारा है ! —दिनेश कुमार कुलश्र $\mathrm{\sigma}$, बी. ए., द्वितीय वर्ष

## ₹ जीवन $₹$

ग्रनजान पथिक ! जीवन के पथ पर, भूल न जाना राही । जीवन के चिर छिपे रहस्य को, ग्रासान नहीं पाना राही ।। जीवन वह बहता जन है, जिसका न ग्रादि ग्रौं ग्रन्त कहीं । जीवन के इस मधुर मंच पर, सुख्स दुःस्ब का चिर छोर नहीं ।। ग्राना रहना ग्रौ' फिर जाना, जीवन के ये कुछ हैं रंग । हँसना, रोना, रो-रो ढँसना, जोवन के कुछ मधुमय ग्रंग ॥ पल-पल के लचुतम ग्रन्तर से, ग्राते हैं जीवन में तूफान । प्रिय-विरह से पीड़ित मन में, ग्रा बैडे मानो प्रियतम प्राण ।। सावधान ! ग्रनजाने पंधी, डगर बहुत है लम्ब्री राही ।

सरिता की चंचल लहरें है, नौका भी टूटी है राही ॥ -ख्वदेश कुमार भटियानी, प्री० मेडिकल, द्वितीय वर्ष

## 'का वर्षा जब कृषि सुखाने’

'का वर्षा जब्र कृषि मुखाने,' यह पद्यांग कवि-कुलशिरोमरिा गोवास्मी तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस' के ग्रनमोल रत्नों में से एक है। सम्रूर्गा महाकाव्य में सीना-स्वयम्वर एक श्रत्यन्न मनारंजक तथा सरस प्रमंग है। गिाव-धनुष देगा-देशान्तरों से ग्राये महाबली राजास्रों का स्पर्श पा कर मानो ग्रधिकाधिक भारी होता जाता है, श्रौर वे सब ग्रपना-श्रपना बल प्रयोग कर पराजित सेगापति के समान ग्रपने २ ग्रासन ग्रह्रा कर लेते हैं। उस निरागाजनक परिस्थिति में जीव्रनमुक्त राजॠपि जनक भी अ्रपनी दुहिता के श्रन्धकारमय भविष्य को देख कर विपादपूर्गा हो इन जगत्-प्रसिद्ध शबदों का उच्चारशा करते हैं।

ग्रब जनि कोऊ भाखे भट मानी,
वीर-विहीन मही मैं जानी ।
तजहुँ ग्रास निज निज गृह जाट्र,
लिःवा न त्रिधि वैदेही विवाह् ।।
सीता जी की ग्रत्स्था उस यात्री के समान है, जिसका जल-यान ममुद्र की मंभधार में भग्न हो गया हो, ग्रौर जिसे ग्रारपार कुब्द भी दिखाई न दे रह्ए हो ।

राम मन ही मन श्रपनी भावी प्रेयमी के विषाद, निराशा तथा खिन्नता का श्रनुमान लगाने हैं, उस विपुल विकल वँदेही, निमिष बिह्तात कलप सम तेही" ग्रौर उनके कंड से विएत्व-विख्यात पंक्ति फूड पड़ती है :-
"धनुष भंग में मैंने यदि ज़ारा भी त्रिलम्ब किया, तों उसके परिगारम इस विशव-सुन्दरी के प्रारा-घात क हो सकते हैं। ग्रत: गीज्रातिगोघ्र इस कार्य को सम्पन्न करना होगए!" राम द्वारा उच्च्न रित हस गढ्दावल़ी ने लोक-सत्य

का रूप ग्रह्रा कर लिया है जो प्रत्येक ऐसे श्रवमर पर व्यवहत होती है जहाँ समय पर काम श्राने की महत्ता पर बल देने की ग्रावश्यकता हो ग्रौर स मय पर न किये गये बड़े से बड़े काम की निरर्थकता प्रदर्शित करने का प्रयोंजन हो । परिचमी संसार के विचारक मानते थे, कि समय एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसके शीरा के ग्रग्रभाग में कुछ बाल हैं ग्रौर रोष समस्त भाग केग़-विहीन है। ग्रत: इस रहस्य-पुरूष को यदि पकड़ में लाना ग्रवेक्ष त हो तो केव्रल इम ग्रग्रभाग से ही पकड़ना होगा। उनकी इम तत्वपूर्शा वारी का ग्रभिप्राय यह है कि समय पर किया गया कार्य ही व्यक्ति-विवोष के सफल होने में सहायक हो सकता है, ग्रन्यथा निराशा का निशिचर ग्रपने भयानक दर्शन से उसका रक्त गोषरा करता है ।

जीवन वास्तव में एक ऐसे मह़ानद के समान है जिसका प्रवाह ग्रवना मार्ग सदैव़ बदलता रहृता है ग्रौर जिसके निवासियों को ग्रात्म-रक्षा के लिये निरन्तर रूप से सचेत रहना पड़ता है एवं ग्रल्प-सा प्रमाद भी विनाराक परिएाएमों का द्योतक हो मकता है, शिव का त्वीय नेत्र खुल सकता है, प्रलय काल के मनु के समान मनुष्य को सर्नथा निराश्रग्र नि:महाय बन कर जगत् के प्रांगरा में काषायवान होना पड़ सकना है। ग्रतएव्र जीवन-स्रोन को प्रवाहशील बनाये रंखने के लिये पद-पद पर मतर्कता की श्यात्र्यकता है। कहा गया है कि स्वतंत्रता एक ऐसी

वरतु है, जिसके प्रतिध्रा़ा लुप्त हांने का भय लगा रहृता है ग्रौर उसे सुरक्षित्न रबने के लिये निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन ग्रीर उममें ग्राने वाले मुद्रवसरों की गाथा है। यदि हुम ग्राँखें मीचे ग्रागे बढ़ें गे तो वह भी हृम मे ग्राँव बचा कर किसी ग्रौर की तलाश में तत्पर होंगे।

ग्रतः एक सेनापति के समान हमें प्रत्येक क्षग़, प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक घटना का श्राद्योपान्त नरीक्षग़ा करना होगा। भावी कार्य-कम का निमरगा कर तुरन्त ही कमंक्षेश्र में कार्य-र्रील होना होगा। लोहा गर्म हो तो हथौड़े का एक प्रहार भी उसे डीघ्र ही नव प्राकार प्रदान करता है। पगन्तु ठण्ड E होने की ग्रवस्था में लुहार ग्रपनी ममरन्त शक्ति का उपयोग करेके भी सप.ल होगा, ःसमें मंदेह ही है। माली यदि ग्रसमय अ्यसंख्य जलघटों से पेड़ों का मिंचन करे तो भी वे पल्लवित ग्रौर पुष्पित न होंगे, ग्रौर समय पर ग्रत्पत्प जल का भी सिंचन ग्रमृत-सदृश प्रभ!व उत्पन्न करेगा। एक कुशाल सेनानायक ग्रपने शत्रु ग्रों के ग्रांकमया पर निठ्ठला नहीं बैठा रहता ग्रपितु वह पहले ही श्रपनी सेनाग्रों को भली प्रकार ग्रनुगासित कर रशा-विद्या में निपुगा कर देता है, ग्रौर ग्रवमर प्रात्त कर ऐेमा प्रहार करता है, जिससे ग्रपनी विजय ग्रौर ग्रारि की पराजय निईिचत हो जाती है। फतहपुर सीकरी के युद्न-स्थल में चीर राग़ा सांगा के ग्रनन्न सैन्य-समूह को देख बाबर के मैनिक हताश हो गये अ्रौर प्रत्यावर्तन के लिये बाबर से हठ करने लगे। बाबर यदि समय की महत्ता को न समभता ग्रौर ग्रपने सैनिकों के परामर्श को मान लेता तो भारत का मध्ययूगीन इतिह्स्स हृमारे लिये इ्रना लजजा जनक न होता ग्रौर दिमी ग्रौर ही दिशा में परिर्वातित होता। परन्तु उस प्रत्युप्पन्नमति मुगल सम्राट् ने समय के महत्व का ग्रनुमान लगाते हुये श्रपने शराब के पपाले तोड़

दिये घौर ड्वने संभिकों के सम्मुख शराब न पीने का प्रा किया। इम घटना ने सेना में एक नवीन उत्साह ग्रौर स्कुति का संचार किया ग्रौर ग्रसम्भव भी सम्भव बन गया। राग़ा। सांगा का श्रजय मैन्य दल पराजित हुग्रा, ग्रौर मुगल राज्य के चक का प्रचलन ग्रारम्भ हुग्रा।

नन्द्द एक ग्रति करा, नृธंम तथा मूढ़ मम्राट् था। बिना ग्रपराध ही उसने मौर्य सेनापति को कागावाम में फेंक गखा था। राजसी प्रासादों में निवएस कर्ने वाली उसकी पन्नी ग्रपने एकमात्र पुन्र चन्द्रगुप्त के माथ म्रट्यन्त निर्धनता में जीवन के दिन काट गही थी। वालक चन्द्रगुप्त ऊँचे टीने पर वैठा राजा का ग्रभिनय कर रहा था। भाग्यवश चाराक्य उधर से निकला। उसने देखा, एक विशाल मस्तक तथा प्रसन्न चित्त बालक ग्रतीव सुन्दरता के साथ दग्वार लगाये ग्रादेगा दे रहा था ग्रौर ग्रन्य बालक कीत-दासों के समान उन ग्रादेशों के पालन में तन्पर थे। इस कौतुक को देख चालाक्य बनुत विस्मित हुग्रा ग्रौग उमने कौनुकवश पास में चर रही एक गाय के लिये प्रार्थना की। बालक चन्द्रगुप्त ने भट कहा"सामने चर गही गायों में जो ग्रौर जितनी ग्रापको चाहियें, ले लीजिये ।" इस पर ब्राह्त्या ने कहा—"ये गऊाँं तो ग्रन्य जनों की हैं। इस पर यदि उनके स्वामी ग्रापत्ति करें तो ?" बालक राजा कड़क कर बोला, "कौन है ? जो मेरी ग्राजा का उल्रंघन करे ?" इतनी देर में उसकी माना भी ग्रा गई ग्रौर उमने हाथ जोड़ कर चाराक्य से कहा—"त्राह्मगा देवता, इस की उद्दं डना को क्षमा कीजिये, यह बड़ा नटखट बालक है। परन्तु चागाक्य ने कहा—"यह्ट बालक बहुत होनहा丁 है। इसका गाजदर्बार से मस्पर्क होना चाहिये ।" ग्रगले दिन ही चन्द्रगुत्त习्रपनी माता के साथ महाननन्द्द के दर्गार में पहुँचा। वहाँ देश़-देशान्तगों के राजद्न एकत्रित थे. ग्रौर महानन्द तथा उसके दरवारियों की बुद्धि का निरीक्षरा करने के• लिए एक छसा विंजरा लाये थे, जिसमें एक मिह ग्राबद था।
fिंजरे का द्वार fिना खोले उस सिंह को बाहर निकालने की समस्या उत्पन्न थी। राजा नन्द के दराबारी हतत्रज्ञ हो बँठे थे। इस पर बालक चन्द्रगुप्त भंट उठ कर बोला-"में इसे निकाल दूँगा ।' यह जान कर कि वह मौर्य सेनापति का पुत्र है, राजा ने सरोप कहा-"हे धृष्ट बालक, यदि तू इसे निकालने में सफल न हुग्रा तों तुभ्भे इमी पिंजरे में बन्द कर दिया जायेगा ।" माता काँप उठी। परन्तु वह कुशाग्रत्बुद्धि बालक सम्पूर्श ग्रात्म-विशवास के माथ झ्रागे बढ़ा । उस ग्राबद्ध सिंह को, जो मोम से निर्fित था, को चारों ग्रोर से देखा ग्रौर भट ही उसे ग्राग के ऊपर रग्व दिया। भ,ट वह पिघल गया। राजा ने इस पर प्रसन्न होकर उसे उच्च शिक्षा के लिये तक्षशिला भेज दिया, जहाँ पर उसके भावी जीवन का विकास हुग्रा ग्रौर ग्राग ामी स म्राट् चन्द्रगुप्त का जन्म हुग्रा। इस एक घटना ने भारत का इतिहास परिर्वरित कर दिया। यदि इस समय वह चूक जाता, तो उसके ग्रपने जीवन का भी ग्रन्त हो जाता ग्रौर उसकी माता को भी श्रपना रोष जीवन टु:ग्र में ही व्यतीत कर्ना पड़ता । साथ ही भारत चन्द्रगुप्त व ग्रझोक जैसे महान् सम्राटों से गौरवाविन्त न होता।

मम्वूरां मानव-जीवन में युवा-काल ही एक ऐसा काल है जब उत्साह् श्रौर महत्वाकंक्षा की तरंगं गगनचुम्बन करना चाहती हैं ग्रौंर ताल के तल में पड़ी रत्नराडि को हृस्तगत कर्ने के लिये लालायित होती हैं। ऐसे काल में नैपोलियन बोनापार्ट की तरह वह् भावात्रेश में ग्रा कह् उठता है-
"Impossible is the wond found in the dictionary of fools." ग्रथात् श्रमम्भव एक तेसा गब्द है, जिमका श्रस्तित्व केवल मूखों के कोष में है। एेंस स्वर्ग्रकाल में जो व्यक्तक्त स्वनिल ग्रवस्था में पड़े गहते हैं ग्रौर उदीयमान भाख्क की स्वर्गा गईिमयों का श्रभिनन्द्न नहीं करते, ते सदैव तम की काली छलनात्रों के मोह-पाग में फँमे रहते हैं ग्रौर जब उनकी ग्राँखंें खुलती हैं तो वे देखते हैं कि जीवन की संध्या ग्रपना उदास मुख लिये

सम्मुख खड़ी है । तब हाथ मलने के ग्रतिरिवत कोई ग्रीर मारंग दीख नहीं पड़ना। विशव-इ तिहास का यदि श्रवलोक.न किया जाये तो यह तथ्य हृद्यंगम होंने में देर नहीं लगेगी कि इस विगाल रङ्नमंच पर श्रभिनय करने वाले वही व्यक्कित भे, ग्रौर हैं, जिन्होंने समय की महत्ता को समभात ग्रौर ग्रवस र को हाथ से नहीं जाने दिया ग्रौर ग्रपने लक्षय तक पहुँचने के लिये न दिन देखा, न रात । एक अ्र"ग्रेज़ क ति की उनित कितनी यथार्थ है :--
The heights that great men reached \& kept, were not attained by sudden plight,
They while their companions slept, were toiling upward in the night. श्रथर्त् उन्नति के उन्नत शिखरों पर चढ़ने वाले महापुष्षों ने निर्न्तर रात-दिन परिश्रम कि.या था ग्रौर वे रातों में भी कार्य-च्यस्त थे, जन्र कि उनके साथी सुख की नींद सो रहे थे ।

बंगाल के सुदूर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्माएा के परिवार में विद्या-व्यस्त एक बालक ने ईइवरचन्द्र विद्यास्सागर के नाम से यशा-लाभ किया ग्रौर एक ऐसा प्रकाश-स्तम्भ निमिंत कि.या जो युग-गुगान्तरों तक घ्राने वाली संततियें को प्रोस्साहित करता रहेगा, कि पगिश्रम तथा समय के लाभ द्वारा निर्धनता के पिशाच का हनन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। शिवा जी एक साधाररा सरदार के लड़के थे, परन्तु वह ग्रवसर के महत्व्व को भली भांति समभते थे। यही काररा है कि वह इतने जावितराली बन मके कि मुगल मम्राट् ग्रौंगज़ेक की नींद भी हगाम हो गई़।

मंक्रेप में हुम कह सकते हैं कि दिशव-इतिहास में ऐेसे व्यवितयों का 尹्यभाव नहीं, जिन्ट्रोंने उपरोक्त गुयों के श्रभाव में जीनन को नथ्ट कर दिया ग्रौर साथ ही ऐसे व्यकितग्रों का भी उ्रभाव नहीं, जिन्होंने ग्रपने परिश्रम, उद्योगशीलता तथा द्रुर्रिता के बल मे क्यपी जीचनदिशा को परिवांतत कर दिया। यही कान्ता है कि प्रत्येक

देश, प्रत्येक काल के महन् विचा रकों ने भुजा उठा ₹ कर यह् प्रोपग़ा की है कि समय की उपयोगिता को जो न समभेगा ग्रौर ग्रवमर को हृाथ से निकल जाने देगा, उसकी दगा उस व्यकित जैसी है, जो पेड़ की उसी गाखा को काट रहा हो, जिस पर वह् बैठा है। इसमें संगय नहीं कि इसमें कडोर परिश्रम की ग्रावग्यकता है, जिममें कुछ

अ्रं का तक सुख ग्रोर ग्रागाम को भी स्थगित करना पड़ता है, परेन्तु अ्रन्त सुखमय हो जाता है। अ्रमृतमय होने वाली वस्तु ग्राउम्भ में ग्रवइय ही विषमय होती है ग्रौर दूगदर्शी व्यवित †िन के ममान ग्रात्म तथा परात्म-कल्यागा के लिए विष-पान कर्ते हीं ग्राये हैं।
—कुमारी सुमन लुथरा,
ची. ए., तृतीय वर्ष

## भक्ति-संगीत

सृष्टि कत्तरी सर्व राभिमान भगवान् ! मेंने मुना है कि तुम करणामग हो। क्या तुम मुभ जैसी त्न्च्ध सेविका की एक विनती स्वीकार करोगे ? कहीं मेरे इस कोमल हृदय को ठुकरा तो नहीं दोगे ? कहीं मेरे छोटे से भावनाग्रों के संसार को कुचल तो नहीं दोगे ? कहीं मेरी ग्राशाएँ धूमिल तो नहीं कर दोगे ! नहीं, नहीं ऐंसा कर्भी नहीं हो सकता । मुभे तुमसे ऐसी ग्राशा नहीं है।

भगवन् ! यदि तुम न्यायप्रिय हो तो मुभ, भिखारिन को, जो भोली फेलाए हुए ग्रागे खड़ी है, साधना-ख्वी भिक्षा दे दो। मुभे ग्रपनी भक्ति की सच्ची धुन प्रदान करो। मैं उसीमें लीन हो जाऊँ। उसमें ही अ्रपना जीवन व्यतीत करूँ ग्रौर मुभे विशव की सुधि न रहे 1 मैं विइव की उलभनों ग्रौर बंधनों मे दूर रह कर ग्रपना शान्त जीघन व्यतीत करूँ। मैं किसी की चिन्ता न कर घ्रपनी श्राल्मा के संगीत में ही प्रसन्न रहूँ । मेगी पीड़ा, निराशा ग्रोर ग्रन्त्त द्वन्द्व भावातिरेक की प्र खर ऊष्णता से पिघल कर स्वरमय सुर-सfि की लहर्रों के रून में वह निकले।

जब भानुकतापूरां ग्रौर संवेद्नशील हृद्य के तारों पर मारिक ग्रनुभुति की चोट पड़ती है तो वह् भंकृत हो

उठता है। उस समय हृत्तः्री मृदुल, मञ्जुल, मुकोमल, संगीत करती है। में चाहती हूँ कि मैं भी उसी की लपेट में ग्राऊँ। मैं गह्न तमावृत्त रजनी के ग्र'क में सब कुछ भूलकर अ्रपने गीत ग्रलापती रहूँ। उस समग मेरे सम्मुख जो मूक चित्र, प्राणट्टीन दीवानें, निस्तंत्ध तथा शान्त वातावरण हो वह मुभे गून्य न लग कर मेरे संगीत की मस्ती में भूमते श्रौर नृत्य करते हुए दृधिटगोचर हों। जिस समय यौन्रन के उन्माद में उन्मादित रजनी बेसुध हो कर ग्रपनी माँग की मरियों को यन्नतत्र किखेर रही हो, उस समय में ग्रपनी विशव-विमोहिनी वीणा ग्रौर भक्ति-संगीत को ले कर उस रजनी का स्वागत करूं।

ग्राज गीतों के प्रति तिग्रकार ग्रौर उपेक्षा की भाननायें जाग रही हैं। मैं संगीत के स्वच्छ धनल नाम पर जो धन्ता लगा है उसे मिटा कर पुनः मंगोत में लय ग्रौर शक्ति का संचार करने की इच्छुक हूँ । हे करणानिधान ! मुभे न धन चाद्टिये न सम्पति, न राज्य की भूख है न ऐर्वर्वय की। मेरी प्रबल इच्च्छा श्रौर उद्द्रे र्य यही है कि. मुभे, ईरवरीय संगीत की सच्ची धुन लग जाए । मुभे ग्राशा ही नहीं पूर्या विशवास भी है कि तुम मेरी ग्राशाग्रों को विकल नहीं करोगे ।
—कुमारी ब्रिजेन्द्र कोर, प्रेप श्रां्य स

## मन की ठयथा

वेदना मेरी न छीनो ! वेदना में प्राण मेरे !
सुन्दर सरम निज कंठ से,
प्रिग्र-मिलन के गीत गाग्रों ।
वीणा लिए निज हाथ में,
चाहे सलोनी धुन सुनग्र्रों ।
बहने दो मेरी ग्रश्न०-धारा:
गाने दो, मुभको गान मेरे ।
वेदना मेरी न छीनां ! वेदना में प्रागा मेंरे !
प्रेम के चिर कठिन मग पर.
मैं थका भूला पथिक हूँ।
काँटे भरे है राह में:
कामल कली से दूर हूँ ।
न दो सहारय, न राह् दिजाग्रों.
यों ही निकलने दो प्राण मेरे ।
वेदना मेरी न छीनो, वेदना में प्राण मेरे !
मैं थका व्यासा शातम हूँ.
तुम हो शीतल सुख़ ज्वाला ।
जलने दो मुभको, बहने दो मेरे
नगनों से ग्रविरल मुक्ता माला
मेरा हृदग कोमल बहुत है !
क्यों कठिन तीखन बाण प्रंरे,
वेदना मेरी न छीनो, वेदना में प्रारा मेरे !
— शाशि वदन,
प्री-मेडिकल, द्वितीय वर्ष


स्थान —जर का एक कमरा।
समय-सुबह छः बजे ।
( एक कोने में मेज़ रख्बी है। उस पर मज़ रोंश बिछा हुग्रा है। मेज़ के दोनों तरफ दो कुसिसाँ पड़ी हुई हैं । दूसरे कोने में रैक, जिस पर लाल वर्fनिश है, कुछ पुस्तकों के साथ शोभित है। तीसरे कोने में एक दीतार में एक तख़ा गड़ा हुग्रा है जिस पर तेल की बोतल, कंवा तथा झीशा रखा हुग्रा है। चौथे कोने में दीवार पर् कुछ फिल्मी चित्र ग्रौर कुछ धार्मक चित्र टँगे हुए हैं । एक तरफक की मेज़ वाले किनारे पर प्रकाश की चारपाई पड़ी हुई है।)
'प्रकाश !' (माँ ने जो चाय बना कर लाई थी, ग्रावाज़ लगाई 1)
( प्रकाश ग्रावाज़ ग्राते ही उठ बैठा, ई्र्त्वर के चित्र की तरफ देखा श्रौर निद्रित स्वर में बोला) 'हाँ जी ।'
'लो बेटा, चाय पी लो ।'
'लाग्रों ग्रम्मा, बड़ा कष्ट किया ग्रापने ।'
'इसमें कष्ट की क्या बात है, बेटा !'
प्रकाश - (घड़ी की तरफ देव कर चाय का प्याल़ा लंते हुए) छ: बज गये हैं, ग्रम्मा ! यदि कोई ग्रंत्रबार बेचने ताला दि वाई दे तो बुला लेना।

माँ—नीच श्रण्बारार देने क्राता है, में दन्ती हूँ। तुम चाय पियो।
(चलने लगती है। दरवाज़ा खटखटाने .की ग्रावाज़ ग्राती है)

प्रकाश —देख्बना माँ, कौन ग्राया है इतने सवेरे ?
माँ- (दरवाज़ा खोल कर ग्रौर पहचनन कर) ग्ररे देवेन्द्र बाबू, ग्राप !

प्रकाश—देंवेन्द्र है क्गा ? (देख कर) श्राम्रो भैग्गा, चाय पियो।

देवेन्द्र-में चाय पाने का ग्रादी नहीं हूँ । ग्राप ही रौक फरमाड्ये ।

प्रकाशा—ग्राज का ही पेपर है क्या ?
देवेन्द्र —जी हाँ, ग्राज का ही। ग्राप का रोज नमत्रर क्या है ?

प्रकाश-मेरा रोल नमबर तुम्हं मालूम नहीं ? ग्ररे कैसी बहकी बातें करते हो ? मेरा रोल नम्वर है そ? そ७ ।

देवेन्द्र-—मभे याद तो था, परन्तु कुछ संदेह था । बताग्रों फिर मिठाई-विठाई कब ग्निला २हे हो ? तुम द्वितीय श्रे एी में उतीरारा हुए हो।

प्रकाए-धन्यवाद ! ग्रापने खून कहा । जब चाहो तन्र खा लो। तुम्हारा ही माल है। परन्तु ग्रसली दाव्रत ननी होंगी जब मुभे नौकरी मिल जायेगी।

देवेन्द्र्य--ग्रक्र बान मिलाने की ग्रांएड़यकता नहीं। बी० ए० तो कर ही लिया, नौकरी भी ईइचर की क्वपा से शीच्र मिल जाएगी ! तो बताग्रो फिर किस दिन ग्राऊँ ?

प्रकाइए-मेंने कई स्थानों पर प्रार्थना-पत्र भेजे हुए है। दो स्थानों पर इंटरव्यू भी दे ग्राया हूँ ! लकिन एक की भी उम्मीद इस लिये नहीं कि जत्र मैंने दो-तीन लड़कों से बातचीत की तो पता चला कि उनकी सिफारिश हो रही है। एक ने कहा कि मैंने एक को यह कार्य कराने के बदले पू00 रुपये देने का वायदा किया हुग्रा है । केवल $\%$ लड़ के लिए जाने हैं : दूसरे में कुच्ध उम्मीद है !
(रामचन्द्र, जो दरवाज़े पर खड़ा सुन रहा था, ग्रपने हृाथ में एक खुला पत्र लिये ग्रन्दर ग्राता है) ।

रामचन्द्र--उम्मीद ही नहीं कहिये, बन्किक यह बत।इये कि द्म लोग किस दिन दावत खाने ग्रायें ? ग्रापकी उम्मीद पूरी हुई । यह् लो। (पत्र देता है)

देवेन्त्र - इनको नौ₹री मिल गई ?
रामचन्द्र--नौकरी नहीं, बल्कि यह कहां कि मुपरवाइज़र हो गये ।

देवेन्द्र--( ग्राइनर्य से) ग्यच्छा! ! ऐसी बात है। तब तो ग्रवश्य लड्डू,' नहीं, गुलाव जागुन उड़ेगी, गुलाब जामुन, दोस्न !

प्रकारा--प्र习रय ! किन्तु प्रथम चेतन मिलने पर !
दोनों-~ये चललं न दिविग्रों। बहुत देखे हैं हमने ! माता जी देखिये न। किप तरह बानें बना रहे हैं !

माँ-देच गो, धैर्य रख्बो। यदि यह नहीं जिलायेगा तो में निलाऊँगी।

देवेन्द्र ग्रौर रामचन्द्र-—प्रच्छा तो हम चलें प्रकाश जी! भलना नहीं ! नमस्ने (जाते हैं)
(प्रकाश़ ग्राटा मिल में जाने लगता है । दो महीने बीत जाते हैं)

स्थना--ग्राटा मिल ।
समय - दो बजे दिन।
प्रकाश —ग्ररे रामू ! यह ग्राटा जल्दी तोरी में भरो श्रौर गोदाम भेज दो। ग्रोंर सुनो हरिहर से कहना ग्रा कर गुँूँ डाल जाये।

रामू — श्रच्छी बात है वाबू ! ग्रभी लीजिए सरकार !
(जाता है)
(प्रेमनाथ घ्यौर रमानाथ का प्रवेशा)
रमानाथ-( प्रकाग की तग्फ इशारा करके) यह है लड़का ! देवव लीजिये !

प्रेमनाथ-(देख कर) शक्ल से भोला मालूम पड़ता

है। हृष्ट-पुष्ट भी है। घर का कैसा है, कुछ पता है ग्रापको ?

रमानाथ-घर का क्या देग्वना ? प्रथम चीज़ वर ठीक है। पसंद हो तो बात करें ।

प्रेमनाथ-ग्रच्छा बात कर लेते हैं, चलो। (ग्रागे ग्राते है )

प्रकाश—नमस्कार मँनेजर साहब एवं ग्रतिधिय महोदय !

दोनों-नमस्कार जी नमसकार !
रमानाथ कैसा काम चल रहा है ग्रापका ग्राजकल।
प्रकाश——्रापकी दुग्रा से ठीक है।
रमानाथ--मेरी इच्छा है कि तुम घर बसा लो । इसी लिए इन्हें तुम्हारे पास लाया हूँ। देखो कोई दबाव नहीं है।

प्रकाग-सब कुछ ठीक है, ग्राप दबाव नहीं डाल रहे हैं, परन्तु वास्तविक बात यह है कि मैं $\cdots$ ।

रमानाथ—कहो ! गर्मां्यो नहीं ! साफ कह दो !
प्रकाड़-टीक है जैसा श्राप चाहें करें !
रमानाथ—्रेमनाथ जी २? जून की शादी रखो। टीका भेज देना ग्रौर शादी में कुछ कमी न ग्राने पाये। चलो चलें। (दोनों जाते हैं)

प्रकार-— (घर ग्रा कर माँ से) माँ, ग्रगर नाराज़ न हो तो कहूँ। मुभे क्षमा कर दो। मैंने तुमसे बिना पूछे विवाह स्वीकृत कर लिया।

माँ-ठीक किया। मैं ही उममें क्या करती ? कब का है बेटा ?

रकाश —२? जून का।
मां---बहुत ग्रच्छा। ईत्र्वर करे तुम बड़े हो । समय ग्राने दो बेटा।
(इककीस जून ग्रायी। लगभग ३०० व्यक्तियों ने प्रकाश की बारात को चार चाँद लगाये। उस शोभा

凶.! बढ़ाने बालों में देवेंद्र, राईचंद्र, सोहन लाल, राजेंद्र, राज सिंह 'श्रभागा', राम fिंह वर्मा तथा प्रकाशा के माननीय गुरु एवं प्रिय शिक्षक श्री सत्यभूषण जी ग्राचार्य भी सf्मिलित हुए थे। घर के दरवाज़े से जब प्रकाश घोड़े पर् चढ़ कर चला तो उसको पह्चानना ग्रासान न था 1 खैंर बारात चार बजे पंडित प्रेमनाथ के गाँव के बाग में जा पहुँची जहां पर प्रेमनाथ जी के कुछ व्यक्ति बारात के स्वागत के निमित्त खड़े थे। बारात का स्वागत ठीक प्रकार हुग्रा। तीन बजे रात्रि को फेरे पड़े । बारात को तीन बार भोजन कराया गया ग्रौर तीसरे दिन सुबह सढेरे विदा कर न्रिया गया प्रकाशा की बारात ग्रपने गाँव में ठीक बारह बजे दिन के पहुँच गई। कोई परेशानी नहीं हुई। जब बाराती श्रपने-ग्रपने घर चले गये तब प्रकाश प्रफुल्ल बदन दिखाई देने लगा। इस प्रकार प्रकाश को तीन वर्ष प्रसन्न रहते हुये बीत गये ।)

माँ-दया, ग्राज उदास क्यों है, बेटी ?
दया-कुछ नहीं ग्रन्मा जी, पता नहीं क्यों श्राज सीधी ग्राँंव फड़क रही है !

मौँ - भयानक है बेटी, कुछ ग्रनर्थ होना चाहता है ।
प्रकारा - सब भयानक। जल्दी खाना बनाश्रो। मुभे, जाना है। (मेँह बनाना है।)
(थोड़ी देर बाद)
माँ-प्रकाश ! खाना खा ले बेटा ?
प्रकाशा---प्रच्छा माँ ! ( खाना खाने लगता है)
(उसी समय पोस्टमैन एक तार लाता है)
प्रकाशा तार है क्या ? किसके नाम है ! मेरे नाम ?

पोस्टमैन—जी हाँ ! प्रकाशा ग्रापका ही नाम है न ! (रजिस्टर दे कर) इस पर हस्ताक्षर कर दें।

प्रकारा — (हस्ताक्षर काँपते हाथों से करके तार खोल कर पढ़ने लगता है) तुम्हारे अ्रसंयत व्यबहार के कारण क्दें पदच्युत किया जाता है !

प्रकाशा- मैं ग्रभी जाता हूँ लाला के पास । मैनेजर ( भाग कर जाता है।)
( लाला ध्यान का घर)
प्रकाश - लाला जी, (हाँफ कर) प्रणाम !
ला० - शानित्ति करो ! कहो क्या बात है ?
प्रकारा — मु • भे नि $\cdot \cdot$ का $\cdots$ ल $\cdot$ दिया $\cdots$ है ?
ला०-किनने माल से नौकर थे तुम ?
 ग्रा जाते हैं)

ला०-टीक ही किया । हर साल वेतन में वृद्धि होने से वेतन इतना हो जाता है कि मालिक उन्दें कहां तक देते रहें ? नये चुनाव होने से बढ़ने वाला धन बच जाता है। दूस री बात यह है कि नये भर्ती होने वालों से भी धन मिल जाता है। जाग्रो जो कुछ किया मो ठीक ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रकाश— मेरी पत्नी पर दया करो ! सेठ, मेरे बच्चे भूखे मर ज़ायेगे । (वहते-कहते गला रुध जाता है)

ला०- वु छ नहीं या तो चले जाएइये नहीं तो नौकर से निकलवाता हूँ। कालू निकालना इसे बाह्र्। (कालू पकड़ कर बाहर कर देता है)


स्थान—लाला ध्यान की एक फ.र्मं।
समय一 रात्रि के ग्यारह् बजे ।
(ला० ध्यान ग्रौर मुनीम जी बैंके है। पास ही एक टेलीफोन रखा है)

ला०- मुनीम जी, तुमने कौं ₹० हजारा सिह के जमा कर लिये ?

मुनीम-- जी हां !
ला०- बम्बई वाली फर्म के मंनेजर को पत्र लिख्डा।
मुल - श्रभी लिखता हूँ।
ला०- बहुत सुस्त हो। लिखो-पुराने सब कर्मचा-

रियों को निकाल दो । नई भर्ती करो ग्रौर सब से १०)-१०) रुपये ले लो! ऐसान न करने पर तुम्हारी ननख्वाह से रुपये काट लिये जायेंगे !

मुनीम - ( लिख कर) ग्रोर कुछ लाला जी ?
ला० —बस ! कुछ नहीं ! मैं घर जा रहा हूँ। ग्रभी कुछ देर घ्रौर काम करना। (जाने लगता है।)
(डाकू का प्रतेग)
डकू - (सेंड का हाथ पकड़ कर.) बबरदार ! ( विस्तौल दिजा कर) खतरा है। रख दो जो कुछ है।

ला० —भाई की गूं, कु छ लभी न •हीं है ?

( लाला स्वर्ाामाला ग्रौर मांने की ग्र"गूडी देता है। डंक्ष ग्रपनी नकाब उतारता है)

लi० - (पहचान कर) ग्रोही ! तुम! यहु कंसे ? ( f ड़गड़ा कर) मूभे छोड़ दो। मैं तुम्हे फिर रख़ लूँगा,

प्रकाइा ।
डकू - एक दिन था जब मैं तु.्हारे सामने fगड़ीगड़ाया था। तब तुम्हें मुभ पर, मेरी सत्री एवं बच्चों पर दया न घाई थी। अ्याज तुम्हारे गिड़निड़ाने की बारी है ! बबरदार! लाग्रो चाबी कहृँ है ? खबरदार जो शोर मचाया तो ! ( पिस्तौल दिंज्ञाता है)
(लाला ध्रान डर से चाबी दे देता है। प्रकाइा उसके मुँह में कपड़ा भर कर उसके हाथ-पैर बाँध कर उाल देता है ग्रौर माल ले कर चला जाता है।)

मुनीम-(मन ही मन) पैसा ही पंसा ! चाहे दुनिया जीये या मरे इसकी परवाह नहीं ! इन मोटे लोगों को पैसा चाहिये ! समाज भी इन लोगों की चादर के काले दागों को नहीं देखता ! ग्रगर ईस युग में डाकुप्रों को बढ़ाया तो इनहीं लोगों ने ! भारत को कंगाल बनाया तो इन्हीं लोगों ने ! ईरवर इन लोगों को सुबुद्धि प्रदान करें ग्रौर भारत का उपकार करें !

## पाराग-विभा



बावली ! एक कर चलंग, ग्रराह !
—्प्रा० सुरुरेश चन्द्र गुप्त,
एम० एo,

## मानव श्र्रैर मानबता

ग्राइए कुछ खरीदिये ! इस दुनिया के बाजार में सब कुछ बिकता है। ग्रौर ग्राप सोच में क्यों पड़ गईं ? वह देखिए सामने एक पुरुष दुहाई दे रहा है ‘कुछ सरीद लो। ᄃयार, मान, इन्सान—यहाँ सब कुछ बिकता है' वाह, ग्राप तो भौँचक की-सी ताक रही हैं ! सम्भव्रतः सोच रही हैं कि यह्ड पगला क्या बोलता है ? ग्रागे बढ़ चलिए न उस दुकान पर। वल्ढ देखो क्या बिक रहा है। श्ररे इन्सान !'
'हाँ ! देविए तो सही। वह्ट पुरुष श्रपनी लड़की के लिये वर खोजने ग्राया है ग्रोरर सामने वाली पंक्ति में से बढ़िया किसम ढू"ढ रहा है। तो मनुष्य भी दामों में बिकने लगे ?
'ग्राप घनरा गई हैं क्या ! वह् देखिए उसके पास दाम कम हैं न, इसलिये दुकानदार व्यंग से उसे वह्ट भद्दा व निकम्मा युवक दिखा रहा है !
'भ्रोह! तो उसे निरारा होना पड़ेगा ? उसकी लड़की जो गुएवत्री होगी !' 'इससे क्या होता है ? उसमें मनुष्य ख़रीदने की राक्ति ही नहीं। गुणों का क्या है ?' 'वह कौन श्रां रही है ?'
'वही हमारे मोहल्ले की पगली विधता।'
'वह् तो श्रच्छ्ही भली थी ! पगली कैसे ?'
निर्धन मनुष्य सभी पागल ही तो होते हैं ! सगे माता-पिता ने भी तो ग्रसह्ताय fनर्बल ग्रबला को भार समभ कर निकाल दिया है ।'
'तो क्या यह माता-पिता का प्यार जरीदने ग्राई है ? श्रोह ! मैं नहीं मानती ! मुभे ले चलो यहाँ से ।'
‘नहीं, ठह्रो ग्रौौर देखो। वह् उसे प्यार मिल गया । टुकानदार ने उसे नौकर रख लिया है उसके पास पैसा बनता जायेगा ! उसे ग्रौर प्यार मिलता जायेगा। अ्रधिक दाम होने दो, व्यार पैरों तले रौंदा जायेगा i'
'नहीं, मुभे यहाँ से ले चलो ! मैं नहीं देखू गी यह् सब !'
'बस एक पल श्रौर । वह देग्रो, वह एक निठल्ले मे महाशय हैँसते हुये ग्रा रहे हैं। पुराने ग्रिक होंगे इएगयद ?'
'हॉँ-हाँ, जेब भी भारी मालूम पड़ती है।'
'हो क्यों न ? एक दिन किसानों का पानी बंद कर दिया होगा। सिचाई विभाग के ग्राफिसर जो ठहरे ।"
'यह क्या लेने ग्राए होंगे ?'
'बदनामी का मुँह़ ढाँपने के लिये मान लेने ग्राये होंगे ।'
'वह कैसे ?'
'देखों तो सही। दुकानदार उसको भोज दे रहा है वह् दे जो। दुकानदार ने उससे श्रपने लिए रिशवत माँग ली। वहु सुनो! उसका यरोगान भी होने लगा ! दाम ग्रधिक थे। मान मिल ही तो गया।'
'मैं भी कुछ ग्वरीदूँगी।'
'क्या ?'
'मानवता !'
'क्षमा कीजिए । बस यही एक वस्तु यहाँ नहीं मिलती। हाँ ग्राडन्तरी मानवता ज्रीद लें या कोई ग्रौर सेवा बतलएएए !
‘तो इतने लोगों में से एक भी मानव नहीं है ?'
'राम ! राम ! गाली न दें इन्हें ! दंगा हों जायेगा ! शीघ बाहर हों जाइये ।'
'ग्रोह ! मिनत्र का काज़ार है ग्रौर मानवता का ग्रभाव ।'
'यही तो संसार की रीति है। इसमें रहने के लिये तुम्हें भी तो दानव ही होना होगा।'
—कुमारी हन्द्रजीत, बी० ए०, तृतेग वर्ष

२०


लाहौर की सड़क पर मानव्र खून की होली खेल रहा था। हिन्दू ग्रौर मुसलमान 'हर हर महादेव' ग्रौर 'श्रल्लाहों श्रकबर' के नारे लगा रहे थे ! भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों में मानव के द्वारा मानत्र का संहार होने लगा। नन्हें-नन्हें बचन्ते मौत के घाट उतार दिये गये । नारी-जा त का जो ग्रपमान हुग्रा वह दोनों देशों की सन्तान वर्षों तक न भूलेगी ! रात्रि का समय था। चारों तरफ ग्रन्धेरा छाया था। गाहर में कमशू लगा हुग्रा था, कभी-कभी कुछ्ध मशालें इधर-उचर चमक उउती थीं। रमेश बाबू ग्रनारकली बाज़ार में ग्रपने मकान की छन पर खड़े देख रहे थे । उन्होंने देग्वा कि कुछ मचालें एक मकान की श्रोर बढ़ रही हैं। कुछ ही समय के बाद उनकी दृषिट एक मकान पर पड़ी जो कि ग्राग के घेरे में ग्रा चुका था। उन्हें अ्रचानक गान्ता का ह्यान ग्राया। उन्ह्रोने मुमलिम लिवास पहना ग्रौर घर से चल दिये। शांता की fिता में घन्रराये रमेश बाबू उसके घर की ग्रोर बढ़ रहे थे । जैसे ही उसके नज़दीक पहुँच उन्होंने देखा कि कोटी जल कर राब हो चुकी है। उन्होंने शांता को पुकारा, परन्तु उसका कहीं पता न था। उसके माता-पिता मरे हुए पड़े थे। रमेश ब्याकुल हो उठे ग्रौर लाहैर को छोड़े कर भारत की मीमा में ग्राने को तड़व उठे। उन्होंने स्टेरान की ग्रोर पैर बढ़ा दिये ।

स्टेश़न पर उनका एक वृद्र मुसलमाल से परिचय हुग्रा जो ग्रपनी इकलौनी बेटी रशीदा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था । गाड़ी में बैठे हुए दोनों दिल्ली की ग्रोर बढ़ रहे थे। रास्ते में दोनों ने देखा कि किस तरह् कुछ मुसलमान गुं डों ने दो हिंदुस्रों को गाड़िए के बाहर फेंक दिया था।

जत्र वे भारत की सीमा में ग्रा गये तब रमेश ने वृद्ध मुस़लमाल को बनाया कि वह fिंद्र है। यह सुन कर वृद्ध मुसलमान डर से काँप गया। उसे उन दोनों हिन्दुप्रों का ध्यान हो ग्राया, लेकिन रमेश ने उन्हें ग्राइवासन दिया कि वह किसी प्रकार की तकलीफ उन्हें न पहुँचायेगा । किसी न किसी तरह वे दिल्ली पहुँच गये। रमेरा उन बुजुर्गंवार को उऩके सहज़ी मंडी वाले मकान पर छोड़ कर ग्रपने पेट की fिता में लग गया। रमेश बाबू के पास पैसे न थे । ग्रतः मजद्री करके छ: ग्राने कमा लिये ग्रौर ग्रपनी भूएव की ज्त्रला को शाँत कर लिया ! दूसरे दिन रमेशा उन बुजुर्गचार के यहाँ मिलने गया ग्रौर उपका पहली बार बुजुर्ग मुनलमान की इकलौनी पूत्री रशीदा से परिचय हुग्रा ।

जिम समय त्रे सब चाय पी रहे थे तब रमेश को सड़क पर कुछ शोर सुनाई दिया । उसे पता चला कि साम्प्रदायिक दंगे की ग्राग सबज़ी मंडी में भी भड़क उड़ी है। रमेश डर गया कि कहीं बुजुर्गवार झ्रौंर रशीदा को जान से हाथ न धोना पड़े। उसे जल्द्व ही मुसलमान शारगाएधि्यों के गितिवर का ध्यान ग्राया। उसे सोचने में समय न लगा। वह बुजुर्गवार ग्रौर् ररीदा को ले कर शित्रिर की ग्रोर चल पड़ा। परन्तु रास्ते में उन्हं गुन्डों ने घेर ही लिया। रशीदा ग्रौर बुजुर्गवार को पीछे करके रमेश स्वयं गुं डों से लड़ना रहा। बुजुर्गतार घायल हों गये ग्रौर पृथ्वा पर गिर पड़े। उस समय तग रहा था कि साम्रदायिक दंगे की ग्राग में रमेश स्रौर रशीदा भी जल जायेंगे, लेकिन उमी समय सेना का एक दास्ता ग्रा पहुँचा ग्रौर उसने हवाई फागर किये जिससे डर कर गुंडे भाग खड़े हुए।

रमेश के विनय करने पर सेना के दस्ने ने ग्रपोे ट्रक में उन ब्रुजुर्गवार को रमेश ग्रौर रगीदा की महायता से इरण्निन हास्थिटल पहुँचन दिया। हास्पिटल में जा कर बुजुर्गतार ने ग्रपना दम तोड़ दिया। रशीदा ग्रकस्मात् ही रमेश बाबू के संरक्षण में ग्रा गई, रशीदr के पास धन था ग्रौर रमेश चबू के पास मस्तिटक ! रमेग़ बाबू के हैदय में इन्म्नान की भलाई के लिए सद्भावनायें कूट-कूट कर भरी थीं। उन्होंने जो पहला काम किया वह् था 'इन्सान' पत्र की स्थापना ग्रौर उसके द्वारा मानव-मात्र को पार्टीबाज़ी की दल-दल दल से निकाल सीधे ग्रैर सचंच्न मार्ग पर लाना। 'इन्सान' पत्र गनै: गनौ: उन्ननि करने लगा।

रमेश जत्र लाहौर से चला था तब उस़ी मुलाकात शांता से न हो सकी थी। उसका ग्रभिं्न fित्र ग्राज़ाद भी उससे न मिल सका था। कारण स्पष्ट था कि वह् साम्पदाfयक दंगे की ग्राग में न पड़ा ग्रौर सीधा दिल्ली चला ग्राया। ग्राज़ाद मुसलमान था, उसे मुमलमान गु डों में भय न था। उसने गांता के घर जा कर उसकी रक्षा मूमत्नमान गुंडों से की। उसके माँ-बाप पहले ही मर चुके थे, परन्नु गांता कों ग्राज़ाद ने हिंदू गर गाराथयों के के Fq में पह्हुँचा दिया श्रौर दो-जीन दिन के श्रन्दर ही उसका दिल्ली हवाई जहाज़ द्वारा जाने का प्रवन्ध भी कर दिया। दिल्ली ग्रा कर गांता बंगाली मार्केट में एक कन्या-विद्यालय में प्रधान ग्रध्यापिका हो गई। रहने का स्थान उसे एक पत्रकार ग्रमरनाथ जी के यहाँ मिल गया। ग्रमरनाथ ने गांता को ग्रपनी बहन से भी ग्रधिक व्यार किगा, लेकिन ग़ांता के दिल में ग्रपने रमेश बाबू तथा ग्राज़ाद से मिलने की उत्कंगा बनीं रह्टी। उसे विशवГम था कि रमेश बाबू दिल्ला में ही हैं, लेकिन उनसे मिलने का कोई साधन न दिखाई देता था।

रमेश बाबू का 'इल्सान' इ'मान वन कर ग्राया। उम में सान्यवादी दल की तोड़-कोड़ की नी़ति की निंदा तो होनी ही थी, लेकिन कांग्र्र सी सरकार की नींति की भी ग्रालोचना रहृती थी। रशीदा ग्रौंर रमेश वाबू ने ख्म पत्र

को सफल बनाने के लिये श्रपना सर्वंस्र लगा दिया। उन्हें ग्रब एक सहायक की ग्रावड्यकता थी ग्रौर दैवयोग से उन्हें श्रमऱनाथ जी मिल गये । ग्रमरनाथ जी ने 'इन्सान' में नौकरी कर् ली ग्रौर रमेश बाबू ग्रोंर रशीदा जंसे लोगों को पा कर ग्रमने को धन्य्य समभा। उन्ट्र 'इंसान' का कार्य-भार सौंप कर रमेग ब्रानू कुछ दिनों के लिये मसूरी चले गये। श्रमरनाथ की ग्रत्रस्या में 'इंमान' पत्र बहुत उन्नलि कर गगा।

कमला तथा ग्रमरनाथ्य में ग्र.प I में कुछ स्नेट था। कमला माम्यवादी दल की सदस्या थी ग्रौर ग्रमरनाथ जी थे एक स्वतंत्र पत्रकार। दोनों ग्रापस में मिलते, प्रेमपूर्वक बान-चीत करते श्रौर साथ-साथ चाय भी पोते थे। श्रमरनरथ के यहाँ कमला ग्रानी-जानी थी । इसी से उस्का परिचय शांता से हों गया । परिचय ही नहीं, दोनों में स्नेह भी हो गया। कुछ दिनों बाद विचारों की विभिन्नता के काराग कमला ग्रौर ग्रमरनाथ दोनों में तनाव-सा रहने लगा। विशेषकर इससे कि माम्यत्रादी दल की धँज्जियाँ 'ईंसान' में उड़ाई जाती शों ग्रौर ग्रमरनाथ बाबू इसके व्यवस्थापक थे। कमला ग्रमरनाथ से दूर होती चल्ली गई । उसे एक ग्रौर साथी मिला सैनिक ग्राज़ाद जो कि ग्रपने नेता की ग्राज्ञा का पालन करने के लिये ग्रपने प्राग्र भी दे सकता था। वह लाहौर से भाग कर हिन्दुस्तान में ग्रा गया था। हिन्द्न-कन्याप्यों को बचाने के ग्रारोप में पाकिस्तान सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के वार्टंट जारी कर दिये थे। वह वही ग्राज़ाद था जो रमेशा बाबू का ग्रभिन्न मित्र ग्रौर शांता का धर्म-भाई था। वह दिल्ली में ग्रागा तो था ग्मेश ग्रौर शांता से मिलने लकिन कमला से मिलने पर एक पकका साम्यवादी हो चला। कमला ग्रौर ग्राज़ाव सान्यवादी दल के मुख्य नेता हो गये ।

एक दिन बातों ही में कमला ने गान्ता को ग्राज़ाद के बारे में कुछ बतागा। शांना को ग्रपने ग्राज़ाद का

मन्देह हुग्रा ग्रौर उससे मिलने की इ्च्छा प्रकट की। कमला ने शांता के बारे में ग्राज़ाद से ज़िऋ किया ग्रौर उसे भी श्रपनी रांता का ह्यान हो ग्राया। कमला ने ग्राज़ाद को शांता से मिलाया, परन्तु शांता ने देग्बा कि वह ग्राज़ाद लाहौर वाला नहीं है। वह कुछ बदल गया है उसके विचारों में परिवर्तन हो चुका है। बहुत दिनों के बाद मिले थे ! ग्रतः दोनों ने बहन-भाइ़्यों के समान प्रेमूर्वक बातें कीं।

मसूरी के एक स्वच्छ व मुन्दर बंगले में बंठे रमेग़ बाबू चाय पी रहे थे। उनके सामने रमा बंठी थी। रमा ममूरी के एक डाक्टर की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी। ग्रतः वह एक स्वतन्त्र लड़की बन गई ! टेनिस खेलना, मिनेमा जाना, होटलों में चाय पोनाउसका नित्य का कार्य था। लेकिन जब मे रमेश बाबू से उमका परिचय हुग्रा उसके जीवन में परिवर्तन ग्राने लगा। ग्रब वह् ग्रपना ग्रधिकांशा समय रमेश बाबू के साथ बिताती थी। दोनों एक-द्र्सर् की श्रोर ग्राक षिंत हीते जा रहे थे। रमेशा बाबू ने चाय पीने-पीते रमा से ग्रपने पूर्च जीवन की चर्चा की। रमा को ग्राज पह्ली बार मालूम हुग्रा कि वट्र रमेश को श्रपना जीवन-साथी नहीं बना सकती। उसके हुदय पर किसी ग्रौर का ग्रधिकार है।

ग्रमरनाथ जी ने रमेश बाबू को तार दिया था कि 'इन्सान कार्यलय' नें ग्राज से हड़ताल गुए होने वाली है। ग्रनः रमेश बाबू मसूरी मे दिल्ली के लिये रवाना हों रहे थे। 'हन्सान' पं के लिये रमेग बाबू ग्रपने सभी मुखों का बलिदान कर सकते थे गौर वह् ह्मी कारण र्मा की प्रम से परितूर्गां ग्रांवों को देबते हुए भी दिल्ली की घ्रोर चल $q$ ड़े। रमा को एेसा लगा जैंस एक ₹वृ्न था जो टूट गया। 'इन्मान' कार्यालग में अ्राज दो दिन से हड़ताल थी। कार्यालय में काम करने वाने कर्मचारी कार्यालय के बाहर 'साम्यवादी दल ज़ि़्दाबाद' ग्रौर
'श्रमरनाथ मुदाबाद' के नारे लगा रहे थे। प्रेस बिलकुल बन्द था, फिर भी ग्रमरनाथ ने बाहर के किसी प्रेस से 'इन्सान' का साप्ताहिक ग्र कं छपवं लिया था। जन 'इन्सान' की प्रतियाँ कार्यालय में दितरण के लिये लाई गईं, तो हड़ ताल करने वालों ने ग्रौर भी ज़ोरज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिये। उन्होने कहा fक वे प्रतियाँ तब तक नहीं बट सकतीं जब तक हमारी माँगं पूरी न हों। पर्न्तु ग्राईचर्य की बातय यही कि वे समभौता करने को स्वयं तेंगार न थे। ग्रसल बात तो यह थी कि उन्हें स्वयं ही यह पता न था कि उनकी माँगं क्या हैं ? वे ग्राज़ाद श्रीर वम ला के बहकाये हुए थे ग्रौर कमला ने सोच रखा था कि डस हड़ताल के द्वारा 'ध्न्मान' कां समाप्त करके छोड़ेगी। ग्रमरनाथ ने हड़तलियों को समभाने का ड्रगतन किया, परन्तु सब प्रयः्न विफल सिद्ध हुए । हृड़तालियों ने 'इन्सान' की प्रतियों में ग्राग लगाने की टानी। परिसिथति गम्भीर हो गई । ठीक इसी समय रमेश बाबू कार्यालय में ग्र।ये ! परिस्थिfत समभ,ने में देर न लगी। उन्होंने हड़तालियों को सम्बोधित करके कहा- 'दून्सान' ग्राप लोगों का है। कार्यालय ग्राप लोगों का है। लीजिये जला डालिये इसे ।" रमेश बाबू का वक्तव्य इतना प्रभावशाली था कि सब क.र्मचारी नतमरतक हो ग.ये झ्रौर दो को छोड़ कर शोप मब काम पर 尹्रा गये । 'इन्सान' का कार्यालय का काम वदग्नूर चलना गुुए हो गया !

साम्यवादी दल के लोगों की गिरमतारी हो रही थी ग्रती: ग्राज़ाद ग्रोंर कमला वेष ब्बदल कर काम कर रहें थे। 'इन्मान' पत्र की हलड़ाल ट्रट जाने के कारण कमला को बहुत दुष था। उमने 'इृंमान' पत्र के सम्पादक रमेश व्राबू की हृत्या करने की टानि। उसका किचार था कि रमेश के न रह्ट्ने पर ‘ह्न्गान’ भी न रह्ट मकेगा। रमेश की हृत्या का भार उसने अ्राज़ाद काँ संपाप मगर ग्राज्ताद

कई् दिनों तक प्रयत्न करने पर भी रमेग की हत्या न कर सका। इधर कमला ग्रौर ग्राज़ाद को कई दिनों तक फाका करके रहना पड़ता था। कमला की ग्रनस्थ। खराब्र होनी चली गई। जैसे २ उसकी योजनायें ग्रमफल होडी गई़ं वैंसे ही वैसे उसके मस्निषक की भी दशा विगड़ती चली गई । वह पागल－जैसी हों गई ।
＇इन्मान＇पत्र में जो＇एक मानत्र＇के नाम से लेख निकलता था，वह रमेश बाबू थे，इसका पता रशीदा ने शांता को दिया ！शांता के हृदय ने कह्रा कि＇एक मानव＇ अ्रपने रमेश बाबू ही हो सकते हैं ！उमने रशीदा से कहा कि एक दिन रमेड बाबू को उसके घर लाये ！रमेश ब／बू ने भी शांता की दाव्रत स्र्रीकार कर ली ！उनके ह्दय में ग्रपनी शांता के लिए सन्देह उ丂 खंड़ा हुम्रा।

रमेश बाबू रमा को मसूरी छोड़ ग्राये थे लेकिन वहु वहाँ न रह् सकी ！वह् सीधी＇इन्मान＇कार्यालय में पहुँची श्रौर श्रपनी वाक् पटुता तथा गुणों के कारण रझीदा की स्नेहभाजन बन गई！वह आांता के घर दात्रत में रड़ीदा के साथ पहुँच गई ।

दावत क्या थी，वह तो दो दिलों का मिलन था ！ ग्राज शांता बहुत प्रसन्न थी，रमेशा बाबू की प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं थी। उन्हं मन की इचिछ्छत वस्तु प्राप्त हो गई थी।

रमेश बाबू ने भी शांता की दावत की श्रौर उसका सारा प्रबन्ध का भार रमा के ऊपर रहा। रशीदा त्रोर ग्रमरनाथ में बोलचाल की हड़ताल थी। रमा，शांता， ग्रौर रमेश बाबू बहुत ही प्रसन्न थे। रांता ने रमेश बाबू को ग्राज़ाद के विषय में बताया। उन्होंने शांता की सहागता से ग्राज़ाद को सीधे रास्ते पर लाने की बात सोची ！दावत समाप्त होने पर वे दोनों वहाँ गये जहाँ ग्राज़ाद श्रौर कमला रहते थे ！यकायक रमेश को ग्रपने सामने दे व कर कमला ग्रौर ग्राज़ाद हव्वे－ख₹के रह गये ！ग्राज़ाद ने चाह्ता कि वह रमेश को श्रपने ग्रंक में भर ले，परन्त

इसमे पह्ले कि वह ऐेसा करता रमेशा बाबू ने उसे，उसके कर्चंग्र का पालन करने की याद दिलाई ！रमेश बाबू ने कहा－＇ग्राज़ाद पहले तुम श्रपना कर्त़ः्य पूरा करो ！ लेरकन ड़तना सुनते ही श्राज़ाद सहम गया！वह रमेश के पंरों पर गिर कर क्षमा माँगने लग। ！इनने में पुलिम ने छापा मारा ！कमला ग्रौर ग्राज़ाद गिरभजार हो गये， कमला को उपकी हालत पर रह्म खा कर पहले ही छोड़ दिया गया，लेकिन ग्राज़ाद को छ：महीने की सज़ा हुई। कमला के जीवन में पक महान् परिवर्तन हुप्रा। ग्रमरनाथ व कमला कुछ समग के लिये दे श्राद्नन चले गये जहाँ ग्रमरनाथ ने कमला की सेवा की। उन दोनों का स्नेह फिमर जाग उडा ग्रार प्रेन में बइल गया। कमला के ठीक होने पर ग्रमरनाथ उसके साथ वापस दिल्ली श्रा गये । उन दोनों ने एक हो कर＇इन्मान＇की मेता करने का त्रिचार किया। ग्रमरनाथ कमला के संपर्क में ग्रा कर बहुत ही सुन्दर लंब लिखने लगा था। उसकी क़लम में तेज़ी ग्रा गई।＇इन्सान＇भी नई उमंगे ले कर फिर से नेज़ी के साथ च्चल पड़ा।

ग्राज़iद छ：माह बाद जेल से हूट कर ग्राय।। रमेश ने उसे बताया कि वह प्रयंन करने पर भी उसे जेल जाने मे न बचा सका। ग्राज़ाद रमेण के पैरों पर पढ़ कर श्भना माँगने लगा ग्रौर कहा कि ग्रत्र मैं कहीं भा न जाऊगा। रदेरा ने भी उं बातया कि उन्होंने एक सुनदर－सी दुल्ट्न उसके लिगे हूँढ ली है। रमेश ने रशीदा की गादी ग्रा ज़ाद में करा दी। रश्रीइन पहले से ही ग्राज़ए को चह्रो थी। स्रतः उसने कोई एतराज़ नहीं किया।

रमेग बाबु प्रौर शांता स्वयं रादी न कर पाये ！ शांता के पास पढ़ाई का इतना कार्य था कि वह शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। ग्मेश बाबू पर भी ＇इन्सान＇पत्र का उत्तरदायित्व कमन था। वह भी श्रवनी स्रौर शांता की शादी के बारे में न संचि सके ।

रमा ग्रपने रोगग्रस्त पिता की सेवा करने के लिये मसूरी वह उत लोगों को कितनी प्यारी है। वे खड़े-खड़े देखते चली गई। रमा के चलते समय रमेश व शांना के नेत्र रह गए। रमा मसूरी के लिए चल पड़ी। इस प्रकार सभी सजल हो गये। उनके कंठ 飞ँध गए। वे रमा मे कुछ्ध न व्यक्ति ग्रपने-ग्रपने कार्यं को सम्भालने के लfि विभिन्नबोल सके, लेकिन उनके नेत्रों ने यह स्पप्ट कर दिया कि मार्गों पर चल पड़े।
—ददनेश कुमार कुलश्र $\begin{gathered}\text { षठ, }\end{gathered}$ बी० ए०, द्वितीय वर्ष.

## श्रन्तिम ग्राकांक्षा

मुभको निज में भर लो धारा !
देखो सन्ध्या निरती ग्राती, दाद्धुर की पाँती मुसकाती,

मन की.भाषा चीन्ह सकूँ, बसऐसी दे दो तन्मय व्राग़ !

मुभको निज में भर लो प्रागा !
रजनी के परदे हट जाते,
छुन छन तुम दरसन दे जाते,
पुरइन की पाँबों से ग्रव तोकर दो कम्पित ग्रलि का त्राण !
मुभको निज में भर लो प्रागा !

> —प्रो० सुरेग्र चन्द्र गुप्त
> एम० ए०

## राखी के दो तागे

निस्तबध रजनी, सब श्रोर श्रंध्धकारमयी निशा का साम्राज्य है। गगन के सितारे टूट रहे हैं। चितौड़ के दुर्ग की ऊपरी छुत पर श्रर्ध निद्रित घ्रधलेटी कर्मवतो प्रतिकूल परिस्थितियों का ग्रघलोकन कर रही हैं। उनके मन में भावी दुखों की झ्रागंका ठ्याप्त है। देश त्रिपत्ति के कराल पंजों में फँसा हुग्रा है। इसी विपत्ति के कारण बीर राएा सांगा ने वीरों को केसरिया पहनने की ग्राज्ञा दे दी है। वीरों ने देशा-रक्षा-हेतु मॄंत्यु का ग्रानिनगन प्रमन्मना से स्बीकार किया।

रणभूमि का रूप ग्रल्यन्त मनोहारी दृष्टिगोचर हो रहा है । रण-सज्जा से सुसज्जित वीरों का मुख प्रम्रसता से युक्त क्यों न हो। देश पर मर मिटने का सुश्रवसर उप्लबध्र हुग्रा। जननी जन्मभ्भिमि का ऋण चुकाने का समय श्राया ।

राए़ भे री बजी, भीषण संग्राम हुप्रा, वह युद्ध निर्ग़ायकारी शा । वीर राणा का विशालकाय शरीर देशा की बलिवेदी पर ग्रूित हो गया । राजपूतों की पराजय हुई, क्योंकि उनका ग्रग्रणी उन के पास न था। सैकड़ों माताएँ पुत्रतिहीन हो गईं। बहनों के भाई चले गये ग्रीग सैकड़ों मुन्दिरग्रों का मौभाग्य वंग गया।

ग्रपने मह़ल में ऊैकी कर्मवती के ऊपर विवनित्ति का पर्वत टूट पड़ा। कारशा था मेवाड़पति की मृत्यु तथा देश पर विपत्ति । छेसी शोचनीय अ्रवरथा में उस नतरी ने धैर्य का ग्राश्रय लिया। उसने श्रपने दु:ख़ को च्यर्थ समभ देश को विपत्ति के कराल पंजों से छुड़वाना चाह्। । उस की वेषभुषा में अ्रब परिवर्नन हो चुका था। जह्ं पहृले वह्ध भूष्ग़ों से ग्रलं कृता राज रानी थी वहों ग्राज वह् ग्रसहाय विधवा थी। ग्राज उसके नन प₹ एकमात्र सफेद धोती थी।

चूड़ियों से युवत उसकी युगल भुजायें रिक्त थीं। कुन्तलराशि श्राज 尹्रसतढ्यरत ही उसकी पीठिका पर लहरा रही थो। सती के नेत्रों से ग्रश्र० प्रवाहित्न हो रह्ते थे। परन्तु अ्रवानक ही.उसके ह्द्य में प्रसन्नता की ज्योति चमकी। उसने श्रवने विशवासपां्र नौकर को ब्रुलवाया तथा उसे एक गटरी दे कर मुगलराज हुमायू" के पास भेजा।

गंगरलियाँ मनाई जा रही थीं। हुमायूँ मदमझ्त था। सामन्त ग्रनेक प्रकार की बातें सुना रहे थे। इतने में समाचार मिला कि मेनड़ से दूत श्राया है। पहेत्ने तो सुन कर कुछ्छ ग्राइचर्य हुग्भा, परन्तु तर्पइचत् उसे बुला भेजा। राजद्त ने भुक कर सलाम किया नथा कर्मवती की गठरी उसके हाध्रों में दे दी। गुरी को ख़ोला, उममें से कर्मवती का संदेश पढ़ा, राखी को देखा। बादशाह ने पृकारा "हिन्दुकुशा !"
"बरादशाह् मलामत !"
"फौजें मेवाड़ की रक्षए को भेजो। खुशी की बात तो यह है कि वीर राजपूतानी ने मुभे म्रपना भाई बनाया है । मैं मुसलमान हूँ, परन्तु बहन के रिइते की कदर में ह्दय में भी है।"
"लेकि.न अह्टाँपनाह ! वह्ट ताँ ग्यापके शत्रु की परनी है ।"
"हिंद्युकुय ! तुम नहीं जानतं कि राख्वी के दोर तागों से ट्टे हुए दिल मिल्र जाते हैं, शात्र fमत्र बन जाने हैं । मैं कर्मवती को दिख्बला द्न"गा कि यदि उमने मुभे भाई बनाया है तो मैं भी ग्रपना वर्नच्य वर्णा करू"गा।"
"हिन्दुकुशा ! हुद्य में बही प्रमन्नना है। ज़ारा यह राखी तो बाँधना, फौजे मेवाड़-रक्षा के लिये भेज दो।"'
-कुमारी सरला, प्रेप ग्रार्ट स

## पुनर्मिलन

‘मेशरा दम घुट रहा है $\cdots \cdots$ जी चाहता है कि चिल्ला चिहला कर रोऊँ। पर नहीं मुभे मूक रहना होगा $\cdot . .$. मूक $\cdots \cdots$ नहीं $\cdots \cdots$ मूक भी नहीं, इसी से तो सन्देह का प्रादुर्भाव होता है। सन्देह ! मुभु पर किसे अ्यधिकार है, सन्देह करने का ! मैं उसे मिटा न डालू"गी । मगर -• ग्रोफ ! मैं क्या सोचने लगी। मैं कहाँ हूँ $\cdots$ किस दुनिया में। मैं इस दुनिया के ग्रनुकूल नहीं • पर मुभे इस दुनिया के ग्रनुक्ल बनना ही होगा। पर क्यों ? क्यों कि ग्रक्र यही उचित है $\cdots$ नहीं उचित ग्रनुनित मैं कुछ नहीं जानती। पर ग्रब तो मुभे जानना ही होगा, जानबूम, कर ग्रव्न मैं ग्रनजान ग्रौर कितने दिन रह़ मकती हूँ। मुभे ग्रपने ग्राप को इस वातावरण के ग्रनुकुल बनाना ही होगा, मुस्कराना होगा, हुद्य की च्यथा चाहे हैद्य को कचोटनी रहे, मुभे, प्रब प्रतीत के पृट्ठों को नष्ट करना होगा, उस ग्रोर मे दृधिष्टि फेर कर भविष्य की ग्रोर देखना हांगा "पर •इतना भारी परिवर्तन मैं ग्रपने में ला कंसे पाऊँगी ? मुभमें इतना बल कहाँ, पर ग्रब तो मुभे. सबल बनना ही होगा, नहीं • हाँ $\cdots$ नहीं, ग्रत्र हृदय की उ्यथा को में चेहरे पर प्रकट नहीं होने दू"गी। ग्रतीत स्वप्न था, उसे भूल जाँगी। ग्रोफ ! मुभें हृदय का यह ग्रन्तद्द न्व समाप्न कर देगा •तो •उसे भूलना होगा " हाँ वह मेरा श्रब कोई नहीं। नहीं, ग्रोफ ! ग्राँसें बेभिल-सी हो रही हैं।
'छबीली, किसने पुकारा' ' ${ }^{\text {हाँ यह उसी }}$ का तो स्वर था, वही मधुरता • वही लोच • पर वह् • नहीं • नही • • यह वह नहीं हो सकता। किसने मुभे पुकारा $\cdots \cdots \cdots$ में कहती हूँ कौन हो तुम ? $\cdots \cdots$ बोलते क्यों नहीं। ग्रोफ ! एक बार फिर ……केन एक बार मैं फिर वही स्दर

सुनना चाहती हूँ।
"सुनना चाहती हो तो इधर देबो $\cdot$ कहाँ, मुभे कुछ नहीं दिबाई देता। तुम तो मानव हो फिर क्यों ग्रदृशय हो $\cdot$ नहीं $\cdots$ नहीं तुम मानव नहीं देत्रता हो, मेरे देवता !
"ग्रपने को धोखा मत दो छतीली।"
"वहाँ हो तुम $\cdots \cdots$...ाँँ, याद ग्राया, तुमने कहा था, श्रज मेरे लिए यहु संसार निस्सार है, मैं इसका मोह-बन्धन
 ग्रपनी छवि दिखाग्रो।
"पर व्यर्थ $\cdots$ वह स्पब ब्यर्थ होगा, ग्रपनी दुबंलता को ग्रब तुम्दें समाःत्त करना होगा।"
"निष्ठुर ! मुभे उपदेश ही देते रहेंगे •वे प्रतिज्ञाएँ।"
"भूल जाश्रो, उन्हें ग्रब भूल जाश्रो। समाज-निर्मित भूठे सिद्धान्तों के नीचे वे दब गई हैं, उन्हें भूल जाग्रो। वह सर अ्रावेग-मात्र थ।।"
"पर मैं नहीं मानती । नहीं • नहीं में नहीं मानती।"
"तुम्हें मानना होगा । यथार्थ को कब तक छिपा सकोगी, देब रही हो मुभे, देखना चाहती हो।"
";्रों $\cdots \cdots$ तुम $\cdots$ इस वेष में, नहीं संसार निस्सार नहीं $\cdots$ मैं तो ग्रभी जीवित $\cdots \cdots$ ।"
"पर किसी ग्रोर के लिए ….."
"क्या कह रहे हो तुम — ग्रा."।"
"नहीं • नहीं में ग्रव्न इस सम्बांधन के योग्य नहीं मुभे महात्मा कहो $\cdots \cdots$ सन्यासी कहो $\cdots$ महारानी ${ }^{\prime} \cdots{ }^{\prime}$ ।"
"म "हा • रानी नहीं " नहीं, तुम्हारे मुख से मैं महारानी साद्द नहीं सुन सकती । मुभे छबीली कहों $\cdot$. एक बान • देबों $\cdot$ मुभे दे बो तो कैसी हो गई है तुम्हारी हहीली ……तुक्हें......।"
"पागल मत बनो $\cdot{ }^{\prime} \cdot{ }_{i}$ "
"स्रोफ..." "
"क्या हुग्रा ..., "दासिगाँ दौड़़ ग्ही थीं, महा़ाराज नसग्र थे...क्यों न हो महारानी जो मूईछछत थीं-हाँ तो महारानी मूर्छित थीं। सब की उपस्थिति में मृत्यु जैसा सन्नाटा था, उपचार हों रहे थे, वैद्य संकेतों से ही बानें कर रहे थे, उद्विग्नता की रेखायें सब के चेहरों पर ग्र कित थी। महागगज व्याकुल थे...उनके होते हुए महारानी को क्या श्रभाव...इस नववधु की कौन-सी ग्रभिलापा ग्रपूर्रा रह गई, शायद महारानी ने कोई स्वप्न देखा हो...पर इस उत्रत का पता पाना ही चाहिए कि मह्रारानी को किस बात की चिन्ता है...सो...उधर दे खो-महारानी चंतनावस्था में ग्रा गई हैं...सब चेहरे प्रसन्नता से खिल उटे । पर महारानी के हृद्य का श्रन्तर्द्र न्द्व तीव्रता से बढ़ रहा था। वह उसे स्वप्न मानने को तैयार न थी-पर ग्रोर चारा क्या था, रात्रि बीत रह्री थी $i$ उसी मृत्यु जैसी निस्तबध्रता को लिए, वह मृत्यु-मी खामोशी महागनी के हृदय को ग्रौर भी कचोट रही थी ।

गानी चिन्तित थी...पर क्यों शायद रानी के स्वप्न का प्रभाव था, उसे उम स्त्र्न को भूल जाना होगा, उसे वास्तविक ग्रर्थों में महागनी बनना होगा...नहीं तो वह उपहाम का त्रिषय बन जायगी। महारारी की मुखमुद्रा में परिवर्तन होने लगा, दासी का ग्रागमन उसे ग्नलने लगा, कर्कग स्वर् में वह बोली "क्या है..."
"जी...जी एक महात्मा ग्राप से मिलना चएते हैं। महा丁ाज ने ग्राज्ञा दी है, ग्रगर ग्राप चाहें तो वह् ग्रापसे मिल लं क्योंकि यह उनकी हारिंक ग्रभिलापा है।"
"महात्मा . हाँ-हाँ . बुला लाग्रो... तो क्या यह वह्टी है ? उसने यही तो कता था...इस निस्सार मंमार का वंधन ग्रब उसे किसी तग्ह से काटना होगा, वैसे कट तो गया ही है...पर... ग्रोंक। यह क्या .. महारानी के ंते कटोग भाव फिर लुप्त होने लगे, "मुभ्भ, इतना भावुक नहीं

बनना चाहिए, अपना ह्दय स्थिर् कर लेना चाहिए, कहते हैं महात्मा हृदग की दुर्ब्रलता देख लेते हैं... ग्रौर ..वह श्रा गये ... हैं...यह तो वह्री है .. वह्री रूप वही प्रताप ..वही चाल...महागनी दौड़ पड़ी, अ्रगते ही क्षरा वह महात्मा के चग्राों पर गिग् पर्ड़। । महाल्मा ने उसं उठाते हुए, कहा, "उठो...तुमहें भूलना नहीं चाह्एिए कि तुम ग्रब महारानी हो...।"
"पर तुमने यह क्या किया'", महागानी के श्रश्र् तीत्र गति से प्रवाह्ति हों र्ह्र् थे ।

महात्मा मुस्कुरा रहे थे, महारानी रो रही थी .. पर वह मुस्कुराहट विपाद-गनिन न थो, रुदन का उसमें भी समानेश था। महात्रा कां यह्री तो महारानी को दीक्षा देनी थी, हुदय में व्यथा रहते हुए भी मुस्कराग्रो...खूब मुस्कराश्रों महारानी"..."वह् बोलते २ रुक गये ।
"मद्रारारी:..नहीं...तुम तो मुभे ऐसे मत पुकारं। देखों... मैं तो वह्री हूँ...वही तुम्हारी छबीली, इस ऐेशवर्य, राज्य ने चाहे मुभे रानी बना दिया हो, प丁 तुम्हारे लिए नहीं ${ }^{\circ}$ ।"
"पागल मत बनो, महाराज का ध्यान गखों, वही? तुम्हारे मर्वस्व हैं। ग्रत्र ग्रपना यत् उन्माद तुम्हं छोड़ना है। जों ग्रप्राल्य है उसके लिए fितित होंने से क्या लाभ ? तुम्हैं सबल बनना होगा..."
"ढ़ँ....मुभे, सबल बनना हैंगा, मुभे तुमहं भूलना होगा ...यद्ध उन्माद छोड़ना होगा...उन्माद...मुभे." महागनी बोलती ही जा ग्ही थी।
".. छोश में ग्रश्रो...छत्रीली।"
"छत्रोली.. नह्हीं तृम कौन हॉंते हों मुभे इस नाम से पुकारने वाले: जानते नहीं मैं महाग़नी हैँ...रानी। भ.सिस की गानी लध्मी बाई, वह् नाम स्रनीत के साथ ही मिट गया है।"

महात्मा निर्वक् खड़े थे, मह्राराज श्रब भी चिन्तित थे, महारानी भी कम चिन्तित न थी। उत्तराधिकारी का झभाव उन्हें कुरेदे जा रहा था। पर भाग्य पर वश न था। इस चिन्ता ने महाराज की दृढ़ भुजाग्रों को ग्रशक्त कर दिया, उनका प्रत।प मन्द पड़ने लगा। महाराज की ग्रवस्था दिन-प्रतिदिन शोंचनीय होती जा रही थी, महारानी उन्हें देख २ कर दु:खी होर्ता, रानी स़बल बनने की चेष्टा करती रही पर भाग्य उन्हें सबल बनने दे तब न। महाराज स्वर्ग सिधार गये, महारानी की वह दुर्बलता फिर चीव़ : कर जागृत हो उटी, उनका चीटकार महल की दीवारों को भी कम्पित करने लगा। पर ग्रचानक उसे एसे सुनाई पड़ा, "तुम्हें सबल बनना होगा-यह सब तुғ्टें छोड़ना होगए।" महारार्नी उठी, इवेत वस्त्रों में, अ्रलंकार-रहित वह देवलोक की देवेवी-सी उठी। राज्य की बागडोर सक्भाल उसकी परिस्थिति को सम्भाल लिया। प्रजा सन्तुष्ट थी। महारानी..., समय ने घाव भरने की चेष्टा की पर महल का सूनापन उन्हें :बलता था। सचिव, बन्धुग्रों की इच्छा जान कर उन्होंने पुत्र गोद लिया। नारायण धीरे २ बढ़ने लगा। महारानी उसकी कि.लकारियों में घ्रपना दु:ब भूलने की चेप्टा करने लगी।

ग्राज भाँसी की रानी चिन्तित थी। पर क्यों. . क्या कारण था ? सचिव ग्रच्चम्भित थे, दरबार लगा था। रानी सिस्हासन से उठी ग्रौर उच्च स्वर में बोली, "सुनो ...तुम सोच तो रहे ही होगे कि ग्राज ग्रसमय मैंने तुम्हें कष्ट क्यों दिया ? बात कुछ विचारणीय है। ग्राप सब भली भाँति जानते हैं कि नारायण को गोदी लेते समय हमने श्रंग्रेजी सरकार को सूचित कर दिया था। मगर ग्रब वह उसे उत्तराधिकारी बनाने को तँयार नहीं ग्रोंर भाँसी को वह ग्रपने ग्रधीन कर मुभे, पेंशान के हूप में रुपया देती रहेगी । क्या यह लज्जा की बात नहीं कि हमारी भाँमी विदेशशियों के ग्रधीन हो... क्या तुम इसे मानने को तैयार हो..." "नहीं....कदापि नहीं...हम जीते जी भाँसी पर भ्रंग्रेज़ों का ग्रधिकार नहीं होने दंगे"', सब एक ही स्वर में बोल उठे।
"शाबाश ! मुभे तुमसे यही ग्राशा थी। सुनो मेरठ से घ्रारम्भ हुए उस भारतीयों के उपद्रव में हमें भी सहयंग देना होगा।"
"हाँ, यही उचित है... महारारानी लक्ष्मी बाई की जग -" सज एक ही स्वर में फिर बोल उठे।
"नहीं, बोलो भारतमाता की जय, समस्त भाँसी की नारियों को भी हमें सह़योग देना होगा। मह्दामन्द्री युद्ध की नैयारी करो।"

युद्ध अ्रारम्भ हुग्रा ..नारायण भी महारानी के सा ही ग्मरव पर सवार था, दो हाथों में तलवारें, मु" है में लगाम, विचित्र दृशय था। रानी की विजय निरिचत थी पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, ठीक समय महारानी इनुग्रों की सेना से घिर गई, उन्हें मारती-काटती वह उन्हें तितर-बितर करती जा रही थी.... ग्रचानक एक गोली उनकी ग्राँख में लगी।...बचाप्रो...कोई बचाग्रो —भाग्य ने फिर धोखा दिया।
"महारानी"...महानमन्च्री ग्रागे कुछ न बोल सके।
"रोश्रो...नहीं... मुभे उस नाले के पार वाली कुटी में ले चलो.. हाँ... हाँ मुभे सहारा...दो ?...उन महात्मा को ...बु . लाग्रों।"
"महारानी.. यह् क्या तुम.. .,"
"नहीं ..नहीं ग्रब तो . छबीली कहोा... मेरा यह पुर्द्धमलन . . मेरी मृंय्यु का द्योतक है। पा़ी . . एक घू"च ... पानी . . ग्रवने हाथ से .. ग्रोफ। सुनो . मैंने . . हाँ . . मैंने . . . सब्रल बनने ...की चेष्टा की .. जैसा तुमने .. कहा. . .था। पर... भाग्य की क्रता...से बच नहीं सकी.. अ्रच्छा एक बार...छबीली कहो...यह पुर्नमिलन श्रमर हो जाये... मेरी ग्रन्तिम ग्रभि. . लाषा..."
"छ. बी...ली", महारमा के स्वर में कन्पन था।
"मृत्यु...पुर्नमंलन.. दो विरोधी पहृलू... ग्रच्छा विदा. . विदा . . . मूभे. . . विदा. . . दो . . विदां।"
—कु० कमलेश मल्होतार, बी. ए., तृतौय वर्ष

\％\％\％\％\％\％\％\％\％\％

# （थึन्ञाघी टिउाना） 

# भपजス月：－ <br> पू：मी．भेल．ख्रमण <br> fefextrat मीय घ घघीव fिय घीं  

## －332ठー

9．หิวीटెวิमझ ．．．．．．．．．2

३．दुभाठा
8．सिर गीम्व
4．₹ ภ̃ठी रोदु

9．मึउ रे पिह゙
૯．Јॄఁी टे ฮृठा




मुठनीउ पदत＇भुमा．ढठ＇9१


## भิపीえてつीभম














 लइञघी घताइे देमे घीव वम।


















## मिठडु ठीदीं ठारव 


 जी सी घिम उ्रव दिछ घिर घगुउ मुष्प पठ भटल मझघटी उती Эै । fिम सी दिछाव





 रेम Јठ? नीदट री ने ? मिठा घैलटा ふे









 3క్ II"

इ: युठत मिभ्य ती मयपहे लेษ






 ぶ नितノ บтウ $11 "$

विंती मघण्टी ने दिम वघत दिध । Eिכ वाठभीमां सी प्रप डे मวसीम्मां टी ठ̊z

 निम भरुष दिच निठ घूलटा 亏े टिभूळा

 तिभूऊा खापिरनी मरा आयदे माप है किमल्ल गी हमेठा । छिच घली दे सिम दार గ్ర उगा ॥＂

छिठ मायटी चीदत ప్రपी घेइी मानाठ



 टी घुरिभा्ट बै：－

दठमाल ॠे えे दिठ बलीमां।


 गी घि コ̆：－
 भहीमां भैउ। हि丁 ड़ बेटे देम वठ उा दिम मादी २ेँ।，

मिमूउा द्ये मुषी चfिरे Јत－ ＂मंध्ध घमे ममवीतोमां भाप्र किटानि
 ठाठड वाल्ल ।＂



 ममपदट मिठी मृत ठएल लूं टे उत मत



 Јถ：－

मिठा घंलू दाले भగूष ₹ भाउम

 तुप वी पवर वठ लँस वै।

 उदीमां नापरीमां उर । Јठ दिव अरूष
 घूलट द्यु त्र इली छुर गी समए बै। पत नत्र फमीं ममलंभु त्र देधरे गां， उi घली दिछ दी सितुं ऊरां हे गठ मुभ्फ

 गुणु ऊיूर रेद भी दी घाली दिध निख

 उदि II ढिरे ढिए मटीमे，ढिरे
 भुणि छब दिवा याहि il दिरा


मूं वुँच ऊारू रेद भी टे रघर

 दी बँघी घां रठीं। पिमान 亏े उभरठती









 मेच ॥ Ј <br>＇f̊̊eวต？ 3 ＇<br>घो हे．उीना मए

## डिभाना





 आयां। 亏े भठों निदें मी मडी नी विभा गी घेरे मठ，उंघी Еे नifिभा गी रणिट
 भग्दे वी।＂

मिर्ठ पिदें लठाए，निदें भन्न उं १२
 लवा ：


亏ं छ्वटी से रे यठ फा नांद्धा निधिंनि




 ठाल क्षीर बृचीचटी उ मघ 亏ं पमीर द्रिघनिमां ठी३ निटें क्ञमीक दिच वाइुट？
 माम fित दिच रद्यी दृव रही उठर्टिठा ढ्रम दिछ ऊे वसी विधत दिच रचटी 亏े





ภींद घ̆पी ।
 भิహी邓ल रम्लन दिच पद्ञ วЈ？मी।

मेठे ढाघीरू ३ं घार उठ नी रे

 चिठी लिधी । Өिउतां टाल मटैल रोふी।









 fез 1










शतञाढ刀 वाल मी।













 टिम टा Өिउद मे＂वल fिमां वी।＂मदेठे






 ठमैंबी हा．मदृए डी।＂



## fिर गैख



## N

गis
दिं ध पु


विद्ध विभा
दे घीउ निामा।

```
亏̄2מ~i
```





今िल. त्र आप्रे बारिमा।
पं बी?


उठमटे ढ़ॅट न्ट ठो ।

ठ उाल उेวใ भूप मी।
आपटी घ्वरस्ले मेट लघி

fिठाब निषे रिन विभा





-

## ¿ं विठी रह्दु

## 







 Е्रतञ मैं
 रेघी फิघे गटी या रे, पूम గ్ర है हेछ छिठ पांच हे ।




-t-

# भा丁 ！से में दी भौठउ ग़रा ！ 

 चा मी，पठ वघ रे भाएभी घटा वे मावीमां भיमां छिभीटां 亏े पल्टी ढेठ fिउा। मन वम＇लेるीज़ ढमट＇टा ढॅटा ЈЈ घां गी
 नां मितमे टी टिヌट लेख्री Јेदे，जे रेटी




 भิอろ กा गैटी． $\qquad$ ．ずロ

 ठाल मतीकां उैसीमां टिमटीमां ऊे उे ने पิंट तां रमीज़ सा रप३ ऐल्टा Јे उं

 वह लिभr्टे ठा। ने माटमी గ్ర हिश वपइा




 टी भद्धा गी मृट्टी रेदे गी।
 घिता घिव पेम గठीं मत षटठ वठ मवृीमां पठ मन Өिलट गी रिमश है।










 वउटीमां वी ऊगीं।


 बी＇मी मी ठיट＇さे ढटे लठो 乌̃さे मत पЭ मन्न रपदिमां 亏े द्लां ऐे ढैमत उे












＇भ甘त fिम्यूटि 

## 




 रमवे दिध पิə चधिभा उi मैंट सो मुजीप


 उヲ 亏े mr funt ।



＂








 वठै ऊा＂



गरुठे fЕ̄̃＇fिर fिरी fिठी गमट






 वЈे ठा—ठा मЭी，पन fिल दी fृ又 रणली मुराब ही घढी हिछा मी।＂























㐫：1． 1

 नहैं देमदा त्री पउा लवाए，हिम रे प्रलीम दिच विपेठट लिधाटी। नीदृ रोभां








 मיल बैट।＇नी3 घ＇घ，छि丁 दिर एेषर मी
 Эैะी मी।







＂fढठ＂में प्रिका＂fिठ री
 लवी，＂भवत देले लइरी fिう วी मेचरी वכी fि छिठ ठी लेषर सी मैं सी किभिद्ध

 उटरटी उटरही？सिघे भा वाधी।＂ भิ：प्रिभाi।











 चली ठाशी मी।


 विघे चली ठाटी हे।





गैटी से वैवा



 คึ 43!









 Өिम हा fिल रीउा वि रम्लन नाल ची घां मटेमत दल चला नाघे 亏े fिम














 fिзी 1




















1 a



 آه إ الس
 ＂ا
 هي اكهاس a

 سو اهي وريكانגد
育
 كُّهیْ ！
路

 ساه
 a



多
草
 كهر إهيع．كادي



 س


 ， هو ساه كهيو．همهعجی（




 ，

 ！ $1 .{ }^{6}$

## سنـاواتّةي ج－ي

－
（كهاري يشبا هاكاطي（



 راذي بـ الهِ الهتي • مون اشاري ســان منع

 وهی ，له ＂



 ！－：。 ，

 تَ


 0و أـكي انهي浣 ي


 8




 o سورپ．


 بوء ${ }^{\text {ا }}$

 مثزل لْ يُاري
＂ －



＂•媇
（ $\mathrm{p} / \mathrm{j}=\mathrm{s}$ ）

## A $\quad i^{9}$

- 


## (كهاري سشيلا هشر زا گهي )

السان هو همايو آهي © آه Oي



دلئه كي روشن كري كيه

- الها
 التي ذُ دُ 8

sري نـي

كر بa

 كاريه "屏 (شا
:

"

 سهاري كـى
 A :




 ايددو "أهيد!
 هunc د ليا a
景 آهي
 ا-1

㢄
 -هـ

ها سال Tا Tا
 آهـي







 إهو سبه نی جو لور





 tlo

 جو! J,

 آهي
 .! (Matric Plucked)


## مونسي سهولي زلا كيمي!

## (

ه" مانْ



 ol
 ذٌ
 ها







 (United آهـي. Nations)
 ها ها




 -
 به



 - إكس
 هو
 ثشادي كرك
 ليو

艮 a كا



ها
 هع كُهر واس U آ آ
 j ( زل سها ي آهيان .
سمبّاد كي ويهجار
-:



 ش

سمبس الهو
 Si ها ذارا وهي اله
路 كر ي ك هي •



j th :


Jo
 (
 هو د كـ ,
 هـما بو و بو
 مههنجا jّ




## 


ر اله
＂

 ＂布







 وإس ؤها

 هيٍ

 ＂





 ；ا ，


 S
 ذ强
倍









促




كد，
 4
，
 S
 ！ 6ا

 ＂ إb سإ
月 آثى －＂

 اليْن จمَّي رار 部 لاش كى وو

有 A路


 گإه．Sا




 سها ك



 كالـ رهي \＆ها هن الها＂







## آخـريــن مـــلاقـات

（كهاري كهلا هامة）

كِي

虎

 ذ

 ل

 كا









 كري اكري يهو
 －را


 و⿻丷木




 ！
 ابك很


 رار



 كلّ هـ





"
 צهلو كهه.












 فيصلو كجی . آهی ذٌ ----

- موس م إيشور كي ههمشهه. باد ركو. ها
和

1-0

 كهs














 آهی • مار شل بليخ<


 مدد


Commonwealth هيدوستان كا


 دار t-0
 هاكن سـا

هندو سبان جي بر تّيكي نيتي
(



هكا زه
 هوفل وستنا





。 منغي ه مافـ ليني"
 بت ل آه • جגهג-



 كهمطيمَ


 آهي.

 هال很












ز


















 ذيو



نـــيـــوُوْ ．．．．

## 













榙 مال اهورال ونى

布




كري رهي هُّى•



كاش！•ان








 ولمشان وهي

童
 هو لسانי


多

 S





 كي زلw
 م اور



|
 كهs,
保




 - ها !ِ




㳥





 اسسن سـدن ي





##  （ كهاري يشها بتّاط（







 ．

 لاسور





 سـندّ بن م
 －آه ستدي促 س سهي




號

 إيّوپ゙


 اسشان إما مأن 1







 ：






Only Sindhi Section Printed by
Shri Parumal P. Kewalramani
at 'Kesari' (Elec.) Printing Press, Near Majestic Cinema, AJMER.


ك




إيكنز
Э"
بَ بَ





 با با بَا

 آیّ
人

ليمّ





كمَ





Vالرنذ


，
＂






 كربـ حين ．

 ．



为込

 ，بُّا

كا كَّ

 ＂n



6




 ＂少安家
لالـ ＂．．．．．．




 كَ S …．．．
准 ＂
＂
 ＂，＂
 بش路为
 ＂ ，
＊


 Lا Lا Lا Lا
手
 رامُكْ كا
人尼重 مك
 ，


 ，بتّا ＂ ．

 يلحْ،
，
范宛
花









＂



．．．









س（

 （告

 （先



＂ي

 يكِ




场

．

 جك جم：

 ， －نإِ

范


ساولكمط
 －با بح


品共人范 كارك ．．








إنس

لی
و
－ه～
هِ

و．．．．
و
， ！ （
范
家立

．．．

مـ
＂
シi
．
זr \％
\％



 ，
 （



 كَ
－إنٍ



 ．





びす



 ٪
 En
送
采 \％花
 ك
 ．



 ．和



جْابشيورطاحب


（1） ；
年

尼 ك
 بك ك
．
；

 ك ك ك位 ورْ ز كي －药


，ونّ＂ا

 كوي ب：＂！

 كren

范 أحْ隹
 K这 ， 6 ：


 －
آعْجبَ
ك ＂號竍 ：קرْمَ

$$
\begin{aligned}
& 9 \\
& \rightarrow \cos _{\infty}^{\infty} \sum_{0}^{\circ}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ی~ }
\end{aligned}
$$

$\wedge$
＂
كا كا，
جr جr

كا，كُ


．
（）

－！ジひ

，
年
，
ابِ
E
．
مin
，
ك ！
和

等

人
隹
，



 с


 ；；秀化化化
苑



 2． ＂ص：هو N






证
花 ． ．بنيّ


引

 اور务人 كـكـبا






 す。



 ج

自 بَ يإردوز居
 ．
 16
简南为
 $\because$＂

线

نرِّ

．
．势筑


...
كا مآبَ





(1)



(
¿ ما

. لول ا

( $\Delta$ )




(r)
——



(N)


嗢
ت～

－C
范 K م物
 －يراتْ دنا
．
＂＂




 ｜ نانْ




 ，لـ كسِّ －أس ， كر وْ：ُ， ；



荧
يّرْ




 2 65


 ．荡 ． ．






 ’＂， جَجْ ．



我

家 ： تر ．
 S

场 ，m，
 ك

 0 0．2 －





等





 ＂ －
隹 كِ
 ，
采． Fix



．
？
为电化 L با كـ
 ＂ ＂میا
 توم
 ت
 كو كِ رَّ



！ ．بذرجب： ماجب
 اس سوال ع（ ：

 ．
 ．

 ریَ ك～～


 با بت كْ
范



．
苑


 سِّ





 ＂：＂： كا


 ＂ － انُا为



保


 زن
 كوفا



" ا, ج隹 .






نگران تشركـك．

 צ
 ：

尼
场隹 ． ！
 $\xlongequal{\text { \％}}$

# Editorial Board <br> Editor-in-Chief <br> Shri Radha Krishana Sud 

## English Section

| Staff Editors | $\ldots$ | Shri Radha Krishna Sud |
| :--- | :--- | :--- |
| Student Editors | $\ldots$ | Shri K. C. Kanda |
|  | $\ldots$ | Ram Nath Ganpati |
|  | $\ldots$ | Dilsher Nagi |

Hindi Section
Staff Editor
... Mrs. Raj Kumari Parshad
Student Editor
... Kamlesh Malhotra

## Punjabi Section

Staff Editor
Student Editor
... Shri C. L. Kumar
... Balbir Singh

Sindhi Section
Staff Editor
Student Editor
... Shri S. M. Jhangiani
... Pushpa Butani

## Urdu Section

Staff Editor
... Shri K. C. Kanda
Student Editor
... Surjit Dhawan
Printed at Arun \& Rajive (Printing Press) Connaught Place New Delhi, and published by Shri Radha Krishna Sud M.A. for Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi.

# DESHBANDHU COLLEGE KALKAJI, NEW DELHi. 

## REPORT <br> 1956-57

ANNUAL PRIZE DISTRIBUTION<br>14TH MARCH, 1957.

PRESIDENT
MR. K. G. SAIYIDAIN

# DESHBANDHU COLLEGE, KALKAJI, <br> NEW DELHI. 

## ANNUAL REPORT

## 1956-57

The College entered upon the 5 th year of its existence in July, 1956. The enrolment this year reached a maximum of 416 as against 334 last year. The number of women students has increased from 86 to 129 .

An outstanding feature of the year under report has been the addition of the B.Sc. Pass Classes (Both groups A \& B). At present we are the only College which provides these courses in the College itself.

A grant of Rs. 200000/- was sanctioned by the Ministry of Rehabilitation to start these classes with permission to make additional funds available, if necessary, by reappropriation. A Gas Plant at a cost of Rs. 16000/was built in October last. I expect that the building of a separate Physics and Chemistry Block will be taken in hand within a month or two, and completed by the beginning of October next.

## Board of Administration

Rai Bahadur Nathu Ram resigned the membership of the Board of Administration for reasons of health and the Government of India nominated Professor Dewan Chand Sharma in his place.

Shri B. S. Puri and Shri R. K. Sud were elected by the teaching staff on the Board vice Shri I. P. Mittal and Dr. P. C. Chakravarty (resigned).
Staff:
Dr. Madan, Lecturer in Botany, returned from leave after taking his Ph. D from Gottingen and worked here for a period of 10 months when he was appointed Junior Scientific Officer at the Central Drug Institute, Lucknow. His place has been taken by Shri Karamjit Singh Rai.

Mrs. Prasad, Lecturer in Hindi, proceeded on 3 months' leave. Miss Saroj Gulati has been officiating for her.

Dr. P. C. Chakravarty, Senior Lecturer in History resigned in September on his appointment as Professor of History and Currrent Affairs at Jadavpur University. Mr. R. K. Sud, Lecturer in English, has been promoted to the Selection Grade vacated by Dr. Chakravarty and designated as 'Senior Lecturer'.

Mr. I. P. Mittal, Lecturer in Chemistry, obtained an appointment in Burmah Shell. He was replaced bv Shree R. K. Dewan.

Shri Diljeet Arora, part-time Lecturer in History, was appointed as a full-fledged Lecturer vice Dr. Chakravarty (resigned).

He has been successful in the recent I.A.S. Examination. Our congratulations.

## University Examinations

The College sent up 156 students for the qualifying and 36 for the PreMedical Examinations and secured a pass percentage of 47.5 and 55.5 respectively.

These percentages are about as good as those of the University in these examinations, but that is not cause enough for satisfaction. The fact is that these percentages are low, particularly in the qualifying examination.

It is true that the previous academic achievements of the average student admitted to this College are considerably lower than those of his compeer in other colleges. It may also be true that his financial position is not so strong and he has not the same opportunities for social, intellectual and cultural contacts which may be available to his counterpart in the campus of the University or in the city of New Delhi. But I should like to impress upon the students of this College that these are not convincing enough reasons for not being able to secure even a mere pass in their examinations. If a student attends his lectures regularly and puts in two or three hours' work a day at home, he should have no difficulty in getting through.

In his Presidential remarks, on this occasion, last year, Dr Mahajani, Vice-

Chancellor of the Delhi University, observed that the poor pass percentage shown by the University in the B.A. Pass Examination, over a number of years, had been a matter of some concern to the University authorities. Our own percentage of passes in this examination for the last three years, though not less than that shown by the University on the whole, had been rather low. I am glad to say that this year our results in the B.A. Examination have been more encouraging than we had anticipated. We secured a percentage of 58 which is the highest among all the colleges, and higher than that of the University by $15 \%$. Incidentally the first position in the University in this examination was also attained by one of our students, Santosh Kumari.

## House Examinations

It has been noticed, with regret, that the number of students who manage to fall ill during the House Examinations is rather more than during the rest of the year. Applications for sick leave from the House Examinations, duly supported by medical certificates, are sanctioned more or less automatically, although in some cases the medical certificate does not appear to be genuine. I contacted the parents of all the students who were absent from the last house examination on medical grounds or otherwise, and discovered that some students, happily very few, had cut the examination without the knowledge of their parents under false pretexts. These students were, of course, required to pay the usual fine which is heavier than the ordinary fine levied for absence without leave
from lectures. They also forfeited their fee concession and stipends, if any. I wish these students to realize that it would have been perfectly in order if a more serious view had been taken of this offence which amounts to moral turpitude and is, therefore, deserving of the highest condemnation. In future students applying for leave from House Examinations on the plea of illness may, if neccesary, be required to produce a certificate from the College Medical Officer and no other certificate may be acceptable.

## Fee Concessions \& Stipends

The Board of Administration sanctioned $15 \%$ fee concessions this year for deserving students as against $20 \%$ last year and the Ministry of Rehabilitation made a suitable donation to the Students' Welfare Fund for grant of stipends to students who are not well-off financially. Fee concessions and stipends are sanctioned by the Principal on the recommendation of the Financial Assistance Committee, which interviews every applicant and goes carefully into each cass. These concessions are given at the beginning of the year and all cases are reviewed every term in the light of the progress shown by the recipients. Of 145 students who were awarded these concessions in July as many as 87 lost them in January for doing badly in the December House Examination, although the standard of achievement laid down for their retention was a little lower than even a mere pass. I should like to repeat what I said last year that poverty alone could not be regarded as the sole criterion for the award or the retention of these concessions and that the present rather low qualification
required of a student applying for retaining a fee concession or a stipend is almost certain to be raised next January.

## The Library

We have added about 1400 books to the Library during the year at a cost of Rs. 17685/-. The average issue of books is 40 per day. The library subscribes to 63 Journals, periodicals and dailies as follows :-

| Dailies | $\ldots$ | 4 |
| :--- | ---: | ---: |
| Weeklies | $\ldots$ | 13 |
| Fortnightlies | $\ldots$ | 2 |
| Monthlies | $\ldots$ | 33 |
| Quarterlies | $\ldots$ | 8 |
| Annuals | $\ldots$ | 3 |

Language-wise the distribution is as follows :-

| English | $\ldots$ | 46 |
| :--- | :---: | ---: |
| Hindi | . | 13 |
| Urdu | $\ldots$ | $\mathbf{3}$ |
| Sindhi | $\ldots$ | 1 |

The Convener of the Library Committee, Mr. Sud, is most interested in the development of the Library.

The Library space, at our disposal, is extremely inadequate. Perhaps when the New Science Block has been built it may be possible to spare one or two more rooms for the Library. The lighting arrangements which were not quite satisfactory have recently been improved.

## The College Magazine 'Desh'

We have been able to publish two issues instead of the usual one and have added a Punjabi Section. Students have been contributing to the magazine in larger numbers this year, and the standard of articles, also, has shown some improvement.

Mr. Sud, the editor-in-chief and manager, is assisted by Mr. Kanda, Mrs. Prasad, Mr. Kumar and Mr. Jhangiani from the staff and by Ram Nath, Dilsher Nagi, Kamlesh Malhotra, Balbir Singh, Surjit Dhawan, and Pushpa Butani from among the students.

## The College Union

Miss Promilla Gulati was elected as President and Ripshudan Gopal as Secretary of the College Union. Mr. D. S. Bhalla, Lecturer in English, continues to be the Adviser.

The Union organized debates in English, Hindi, and an extemporare speaking competition.

The high-light of its activities was the Annual Inter-College Debate for the Deshbandhu Debating Cup which was won by St. Stephen's College. The first prize was won by Salima Ahmed of the Delhi College for the 3rd year in succession, and the 2nd prize by Manik Wadhwani and Dhruv Dev, both from St. Stephen's.

## Drama and Art

The College Dramatic Club has been staging three one-act plays : Khali Botal (Shivering Shocks by Clemence Dane-translated by Mr. R. K. Sud), 'The Affected Ladies by Janet Du nber and Kamra No. 5 by Imtiaz Ali Taj for the last two days and has another one act play, namely "Khud Kushi" ready for presentation on the occasion of the annual function of the College Union on the 20th of March.

Mr. Sud and Mr. Kaul have been mainly responsible for the production of plays and looking after the Dramatic Club during the last 4 years.• Mrs. Thomas is responsible for staging
'The Affected Ladies' this year. The selection and casting of plays has never been an easy task but it is hoped that with the proposed introduction of Inter-Class contests in One-act and Radio Plays it should be possible to stimulate the interest of students in this cultural and enjoyable activity.

We are grateful to the Ministry of Rehabilitation for giving us a handsome grant partially to meet the cost of the equipment required for the Dramatic Club. This will give the club a good start.

The Delhi University held an InterCollege competition in Folk-Dancing to select the best team in the University for participation in the InterVarsity Youth Festival. Our team of 6 boys and 6 girls trained under the care of Mrs. Thomas, our Lecturer in Philosophy and the guidance of Mr. Diljit Arora, who himself is a successful Folk Dancer, won this competition and represented the Delhi University at the Youth Festival. Mrs. Thomas looked after all the girls from various colleges who were required to stay in the Talkatora Gardens in connection with the festival.

A Hobbies Exhibition displaying the works of our students who are interested in the various branches of Art such as Photography, Pencil-Sketching, Painting and Embroidery etc. will be held on the 20 th of March and will, as usual, be arranged by Mr. P. M. Kaul. This exhibition has now become an annual feature of the College.

## The Hindi Parishad

F.C. Bhatia and Hira Ballabh Tewari were elected as President and

Secretary of the Hindi Parishad. The Parishad held a number of competitions in Story-Writing, Debating, Extemporare Speaking, Poetical Composition and Essay Writing and prizes were won by Yogindra Kumar, Veena Puri, Chander Sethi,Dhir Singh Purshotma Kapoor, Raj Kumar Khanna, Hira Ballabh, Kamlesh Kumari, Dinesh Kumar, Chander Parkash and Suman Luthra.

Shri Suresh Chandra Gupta, Lecturer in Hindi, who has been in charge of the Parishad during the absence of Mrs. Prasad, read a paper on the 'Literary Appreciation of Panchvati'. Shri Yagya Dutt Sharma a well known novelist and critic of Hindi, gave a talk on 'Prem Chand and his novels'.

## Extension Lectures

These Lectures are organised by Shri R.P. Budhiraja.

Dr. Kempers,a German Delegate to the UNESCO Conference, was invited to speak to the students on 'Some Problems facing the German Nation', Mr. A.A.A. Fyzee of the Union Public Service Commission on 'Islamic Culture', Mr Basu, Deputy Director, United Nation Information Centre, on the 'United Nations Day' and Dr. S.L. Vohra on 'Yogic Physical Exercises'. Vidur Bhaskar, a student of the Qualifying Science, gave a talk on the Science of Crime Detection.

I addressed the College two or three times.

## The Science Association

The Science Association, this year, has been administered by Messrs.
C.L. Kumar and R.K. Dewan with Bhagwan Behari as a student Secretary. It comprises a membership of over 170 students. Many of its members visited Modi Nagar, the Delhi Cloth Mills and the National Physical Laboratory. It also arranged a Paper Reading Contest and had a successful annual function the other day.

## The Political Science Association

The Political Science Association maintained its reputation as the most active association in the College. It held four meetings in addition to organizing an Inter - College Debate, a Mock Session of the Suez Conference on the pattern of the London Conference, a visit to a session of the Lok Sabha, and a picnic to Kotla Feroz Shah.

Prizes were won by F.C. Bhatia, Gargi Gupta, Hira Ballabh Tewari, Nirmal Chhabra, Jagan, Dilsher Nagi, Bharat Bhushan and Karuna Arya in the various contests organized by the Association from time to time.

Dr. C. J. Chacko, Head of the Department of Political Science, University of Delhi, addressed the Association on 'Parliamentary Democracy in India.'

Most of the success of this association can be directly ascribed to the indefatigable labours of its staff President, Mr. V.N. Khanna, assisted by Prem Lata and Yoginder Kumar Sharma, the student President and Secretary respcetively.

The College is thankful to Shri Rajinder Kumar Jain, an ex-member of the Board of Administration, for
donating a handsome running trophy of the value of Rs. 250/- to the Political Science Association for organizing a yearly Inter-College Debate.

This trophy was won by St. Stephen's College.

## The Economics Society

The Economics Society had a Declamation contest in English, a PrizeDebate in Hindi, an Essay Writing competition, and a Paper Reading Contest. Vijay Kishore Singh Sodhi, Promilla Gulati, Hira Ballabh Tewari, Gargi Gupta and Veena Puri won prizes.

The Society also arranged a succesful trip to Bhakra Nangal, Chandigarh, and Modi Nagar under Mr. S.P. Kapoor, Lecturer in Economics.

It has recently organized a Planning Forum under the directions of the Planning Commission and it is hoped that members of the Forum will help in making the Second Five Year Plan known as widely as possible among the people of their villages during the next summer vacation.

## The Sindhi Literary Society

In addition to a number of ordinary meetings the Sindhi Literary Society held an Essay Writing Competition. Miss Pushpa Butani and Chander Mool Chandani secured the Ist and 2nd prizes respectively.

## The History Association

The History Association took an excursion to the historical monuments
in and around Delhi under the leadership of Mr. Arora.

## Social Service

The Staff and students paid a voluntary donation of Rs. 500/- to the Flood Relief Fund.

A Social Service League has been organized under the leadership of Mr. V. N. Khanna, but it appears that so far it exists only on paper. We are hoping that the members of this League will be able to do some active social work during the coming summer vacation.

## Games \& Sports

We have only one small playing field at our disposal, but even this is not satisfactory from any point of view. It is impossible to maintain it in a proper condition without water and a compound wall to stop trespassing. A tube well and a compound wall are dire necessities.

A considerable number of students play Cricket, Volley-Ball, Badminton and Net-Ball fairly regularly, and go in for some practice in athletics. The College participated in the University tournament in Cricket, Athletics, Kabaddi, Net-Ball and Tennis, but did not do well in anything. That, however, does not matter much. The Inter-Class tournament which was started last year, in a number of games, has proved to be a popular event. As many as 250 students took part in it. It was won by the B. A. Class. The question of reorganizing this tournament on a more equitable basis is under consideration. The Badminton and Table-Tennis Tourna-
ments attracted a large entry, both from men and women students. And more than 150 boys and girls took part in the Annual Sports.

## Physico-Medical Examination

Every student has been given a Physico-Medical Examination jointly by the College Doctors and the Director of Physical Education, Mr. D. S. Chaudhry. The parents and guardians of students who have been found to be suffering from serious physical defects have been informed and advised to secure proper treatment to their wards.

Dr. Miss Prema Pandit was appointed as part-time medical officer to cater to the requirements of the women-students of the College.

## The College Office

The work of the College Office was interrupted a number of times this year owing to the illness, luckily turn by turn, first of the Cashier, and then of the Accountant, the Stenographer and the Junior Clerk all of whom were away on leave for considerable periods. The work, however, was not allowed to go into heavy arrears by the commendable hard work of the Head Clerk and his two remaining assistants.

The accounts of the College have to be kept in greater detail than, probably, in any other College and the procedure adopted in incurring expenditure has to be much more elaborate to satisfy the requirements of Government Audit.

The Bursar who is in charge of the College Office is definitely of the
opinion that the amount of clerical work is far too much for the present strength of the office staff and at least one more senior clerk is needed to cope with it efficiently.

## Discipline

Action had to be taken against two students of the qualifying Class for using unfair means in the December House Examination under a prearranged plan. They were asked to leave the College. Apart from this unpleasant incident, discipline has, on the whole, been fairly satisfactory.

But it is a pity that the need to impress the value of discipline upon the students, in general, and the more lively section among them, in particular, should arise a little too often. Students must realize that the greatest source of a successful and joyful life is a disciplined mind and body and the greatest opportunity to develop a disciplined mind and body is now and here. Habits of discipline are most easily formed and cultivated at school or college where their only responsibilities are to gather knowledge, build up their body and character, learn to play the game and conduct themselves decently in all circumstances. Those who fail to make use of this great opportunity will have themselves to blame if they fail to face the struggle of life beyond the college gates with any degree of success.

## The Future of the College

The Minister of Rehabilitation presiding over the prize-distribution of the College four years ago described himself as the father of this institution
and Maulana Abul Kalam Azad, the Minister for Education, who performed the inauguration ceremony of the College, as its god-father. I expressed the hope, on that occasion, that with such comprehensive and powerful parentage responsible for its birth and upbringing of this little college, with a tiny enrolment of only 67 at that time, could look forward to steady growth and a career of useful service to the people of this area, for whose benefit it was founded. With the present enrolment of over 400 students and the addition of the B.Sc. Class, this hope may be regarded as having been partially fulfilled.

The bulk of our students, however, still belong to the Preparatory Class. It has been decided by the University that the Qualifying examination will be discontinued in 1961. In 1961 therefore, at the present rate of admissions to the College, the total enrolment may come down to 300 . While I expect that the number of admissions to the B.A. Pass Course will continue steadily to increase and we may hope to have four to five hundred students by 1961 without the Preparatory Class, I am confident that we can easily have our quota of 600 , the maximum allowed by the University, if the status of the College is raised from an 'affiliated' to a 'constituent' College. This will solve many problems. The implications of this change, are now under the active consideration of the Ministries of Education and Rehabilitation and the University.

## Conclusion

I have pleasure in recording my appreciation of the co-operation that

I have received from the staff through out the year, and I thank them for it. I should also like to thank the Head Clerk, Shri J. N. Saxena, and his Staff, Shri N.C. Vasishtha, the Librarian and Shri Om Parkash Hasija, the Stenographer. I am indebted to Shri R. L. Kakar, the College Bursar, for the efficient discharge of his duties which cannot always be of a very pleasant nature. But Mr. Kakar may have the consolation that the Bursar who can please everybody, every time, is not yet born.

Last but not least, I wish to express my gratitude to members of the Board of Administration for the help that I have received from them from time to time and particularly to You Sir, as Chairman of the Board. your guidance in many matters has been most valuable. Working with you has been an inspiration. As Chairman of the Board of Administration, it may be your duty to safeguard the interests of this College, but we have no doubt that as Educational Adviser to the Government of India also, you will see to it that the future of the College is assured.

Sir, functions of this kind are, at times, apt to degenerate into certain amount of window-dressing. I hope we have not been guilty of that charge. But $I$ shall be grateful if you, as chairman of the Board of Administration of this college, will sometimes make it convenient to pay us a visit on any ordinary working day to enable us to have the benefit of your personal advice, on the spot, on a number of our problems.


[^0]:    *Inserted to mark the U.N. Day: 24th October.

[^1]:    इस बार संसद का ‘राज्-प्पुर्गठठन’ प्रसाव भी लोकसभा से पस्तावित होकर 'राज्य-सभा' में भेजा गया । इस प्रस्ताव का एक श्रंश हिन्दी को प्रोत्साहित करता है।

[^2]:    *With kind courtesy of the Asia Publishing House, Bombay-Calcutta, reproduced from Education, Culture and the Social Order by Shri K. G. Saiyidain.

[^3]:    Roy

[^4]:    * Read about the fate of Tithonus who secured the boon from his celestial beloved that he should never die but forgot to ask that he should not grow old with age. Tennyson wrote a beautiful poem on it.

[^5]:    *Much to the annoyance of Shri J. R. Saksena, our Head Clerk, the latest similarity is that of names.

[^6]:    $\dagger$ This reminds us of an illustrated joke in The Punch, London. A modern girl : her hair cut in the Albert fashion, wearing shorts and smoking a cigarette, lay flat on a mound in a holiday resort. An old man happened to pass by that way. He wanted to greet 'him' or 'her' as the case be. He gazed and gazed at her but could not make up his mind how to address this 'youth'. Fearing lest he should be taken for an illmannered person he walked up to the mound, right below her shadow and said, "Miss or Mr......? any way, Good day !

[^7]:    *You shifted from the Hindi Section to the English Section. We wonder if monopoly means that.

