

DESH
Vol. XIV-1 \& 2
Theshbandhu Gollege
Kalkaji, New Delhi-19.

# EDITORIAL BOARD 

Editor-in-chief :<br>Shri Radha Krishna Sud

## English Section

Staff Editor :
Student Editor :
Shri Y. P. Dhawan
Bal Krishan Pardal

## Hindi Section

## Staff Editor :

Student Editor :
Sanskrit Section

Staff Editor :
Student Editor :

Staff Editor :
Student Editor :
Shri S. M. Jhangiani
Sarojini Varandani

LT. D. S. Chaudhry


## DESH

Vol. XIV-3 \& 4

# EDITORIAL BOARD 

Editor-in-chief 1<br>Shri Radha Krisena Sud

## English Section

Staff Editor :
Student Editor $\boldsymbol{1}^{-}$
Hindi Section

## Staff Editor t

Student Editor ;

Student Editor
Student Editor :

Staff Editor
Student Editor ;

## Sanskrit Section

Staff Editor ;

## Sindhl Section

Shri Y. P. Dhawan
Bal Krishan Pardal

Mrs. Ras Kumari Parshad
Anil Kumari Saksina

Shri Manohar Lal Chaudhry
Merra

Shri S. M. Jhangiani
Saroini Varandant
N. C. C. Sectien

Staff Editor i

Lt. D. S. Chaudhry


## DESH

Vol. XIV-3 \& 4

## CONTENTS

Page
Editorial-Bal Krishan Pardal .....  1
Lal Bahadur Shastri : a tribute-Shri V.N. Khanna .....  2
Juxtaposing Two Lessons of Indian Economic Planning-S.P. Ganguly ..... 5
A Botanical Excursion to Mussoorie and Dehradun-Santwana Banerje ..... 10
On Being a Literary Snob-Kuldip ..... 15
Accident-Bal Krishan Pardal ..... 17
Atoms for Peace-Jugnu Bhatia ..... 19
Never Again-Harvinder Singh Suri ..... 22
Hypertension (High Blood Pressure)-Dr. S.P. Rastogi ..... 25
About Ourselves .....  28
List of Prize-Winners 1965-66 .....  31

## Editorial

## Bal Krishan Pardal

'To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven ......'I often used to think of a possible association between April and examinations and frankly, I have succeeded this time. April is from the Latin word Aperio, to open; it is at this season that flowers and leaves begin to bloom .... it is this month again which provides us with an opportunity..... a chance 'of opening' towards life a bit......'Examination Ho !......"
"I consider a human soui without education like marble in the quarry, which shows none of its inherent beauties till the skill of the polisher fetches out the colours, makes the surface shine, and discovers every ornamental cloud, spot and vein that runs through the body of it." Thus was expressed, the philosophy of education by the British essayist, Joseph Addison, who won fame in the early years of the Eighteenth Century, as one of the chief contributors, to the 'Spectator'. Today, nearly two and a half centuries later, millions of persons throughout the world
are taking courses of higher education in colleges, universities or technical schools. They are pursuing that polish which enables man......and woman......to reach closer to the goal of intellectual selffulfilment, economic betierment and national progress.

India's rise, out of its under-developed past is, perhaps, nowhere so clearly or so significantly seen as in the number of youngsters now going to schiools and colleges. Fifteen years ago not even half of India`s children went to lower primary schools, only five per cent got to secondary schools and less than one per cent to colleges. Facilities for training in engineering, medicine and other modern professions were limited. At present when the number of college-going students has increased to millions, much still remains to be done. Let us not despair ; let us add to this number. The more, the merrier !

Finally, on behalf of all the outgoing students, let me make this an opportunity, to bid a sincere farewell to you all...... Not fare well, but fare forward, friends...... !

## LAL BAHADUR SHASTRI : A TRIBUTE

Shri V. N. Khanna

Lal Bahadur Shastri is no more. He was Prime Minister of this country for a short period of eighteen months. This was a period of difficulties, troubles, war and famine. He stood the test of the time. A poet said about him that it appears he wrote 18 chapters of the Geeta in 18 months. He was a Karmayogi and he always insisted on hard work.

He was born in poverty. He was the son of an ordinary schoolmaster, who died when Lal Bahadur was only $1 \frac{1}{2}$ years old. His noble mother......who is still alive...... brought him up despite difficult financial conditions. Very often he had to cross the river swimming, with the books on his head, to reach the school because be had no money for the boat. He was stort in stature but had great qualities of head and heart.

He left his studies when Mahatma Gandhi asked the youth to fight for the country's freedom; but he was fond of studies and took his degree......Shastri... from the Kashi Vidyapeetı.......a national institute set up during the Non-cooperation Movement. He was a gentle and unassuming man, a son of the people who shared the poverty of the millions of his country men. During the days of national struggle he lost his one year old daughter because he was in jail and his wife had no money for medicine.

After independence he held various important positions but he did not become conscious of the fact that he was an important person. Jawaharlal Nehru and Pandit Pant had discovered that this small man has great qualities. Pandit Pant appointed him as his Parliamentary Secretary in Uttar Pradesh and soon afterwards promoted him to be Home Minister in his cabinet. Mr. Nehru entrusted him the task of organising the election campaign for the Congress Party at the time of the country's first general election. Nehru was sure that with Lal Bahadur as General-Secretary of the Congress he did not have to worry about the outcome of the elections.

Lal Bahadur proved to be an immense success in whichever ministry l.e was placed by his Leader-Nehru. He was a true democrat and always respected the constitutional proprieties. During his tenure as Minister of Railways a serious accident occured in South India in which many people were killed. Lal Bahadur Shastri immediately owned the constitutional responsibility for the accident and resigned from the Union Cabinet. When the Kamaraj Plan was accepted in 1963 he was among the first to offer to quit the ministership.

He was a life member of the Servants of the Prople Society estabished by

Lala Lajpatrai and always lived upto the ideals of the Society: the ideals of simple living and high thinking. He became President of the Society after relinquishing the Cabinet under the Kamraj Plan. He paid a monthly subscription of Rs. 250.00 to the Society till the end of his life. Even after taking over as Prime Minister he did not try to look 'smart'. When tis advisers requested him to wear the trousers or Chooridar during his foreign tours he declined, for he did not believe in artificialities and unnecessary formalities.

He was very modest and very sincere. During his visit to Canada one of the top Canadian journalists interviewed him. While expressing his opinion about Shastri the journalist said that he was modest and shy like a schoolboy. It was difficult to believe that he was Prime Minister of a great country, but the journalist added, where it was a question of the interest of his country or of India's honour, Lal Bahadur was firm like a rock.

His physical appearance was misleading to those who had not known the man intimately. When he was chosen as the Nation's leader many people doubted if he would be able to run the administration properly. His greatest disadvantage was that he had succeeded Jawaharlal Nehru......an aristocrat, a hero, a towering personality who was almost worshipped by the people. Lal Bahadur showed from the very beginning that he had the qualities of an able administrator and a national leader. He got the chance to prove his real worth when Pakistan
committed aggression on our country. He did not interfere with the military strategists, he gave a free rand to the Service Chiefs and he spoke to the people with the firm belief that India's cause was just and so she would surely win. He was firm and he fought the war with grim determination. His qualities of leadership impressed even his worst critics. It was under his leadership that the country regained its self-confidence. It was, perhaps, for the first time that Indian troops entered another country's territory. But he had no intention of perpetuating the conflict. What he wanted was to tell Pakistan that India could no longer stand any nonsense. He wanted to make it clear to Pakistan...... and to China......that India could fight and defend her independence and territorial integrity. India of 1965 was not India of 1962. Lal Bahadur made it possible for us to walk with our heads high. When the time for settlement and conclusion of peace came, he did not hesitate for a moment in extending his hand of friendship towards Pakistan. The Tashkent Declaration is a glaring example of i is genuine desire for peace. After signing the historic Tashkent Declaration, this great warrior bade farewell to the world in an hour of higliest personal triumph.

This small man rose to such heights in public esteem that when he died President Johnson of the United States very rightly said that the world had become smaller without him.

Lal Bahadur's contribution to this country can never be expressed in words.

But this man never cared for praise or wealth for his family. When he died there was no balance in his bank. He was still paying the instalments for the small car that he had bought. India is still a poor country. She deserved a poor Prime Minister......but a man who was rich in qualities. It is difficult to believe and yet it is a fact that the sons of the Prime Minister of India used to travel by the D.T.U. buses and not by the official cars.

He was a man of the people. It is difficult to find another man like him. I conclude this tribute by quoting a passage from the speech delivered by Mr. Hubert

Humphery, the U.S. Vice-President at the Washington Cathedral in a meeting held in honour of our late Prime Minister. He said, "He (Shastri) drew this simile from that great Hindu poet Rabindranath Tagore. In one of his poems, someone asks what will happen when the sun sets. As the darkness gathers, all remain silent until an earthen lamp quietly says: 'Light me; I will do the best I can'. When the blazing sun of Prime Minister Nehru set for ever, Lal Bahadur Shastri did the very best he could to light the way for his people in a time of great trouble. No man could have done more."

## Morality

We cannot kindle when we will
The fire that in the heart resides,
The spirit bloweth and is still,
In mystery our souls abides:
But tasks in hours of insight willed
Can be through hours of gloom fulfilled
With aching hands and bleeding feet
We dig and heap, lay stone on stone :
We bear the burden and the heat
Of the long day, and wish 'twere done.
Not till the hours of light return
All we have built do we discern.
-Matthew Arnold

# Juxtaposing Two Lessons of Indian Economic Planning 

S. P. Ganguly (Old Student)

[In this essay, two hroad lessons of economic planning in India have been scooped out. Firstly, implementation of the plan framework in favour of all out increase in agricultural productivity. Secondly, a socio-political and psychocultural transformation of the masses of the country so as to adapt to the changing situations and techniques and also the necessity of the creation of a growthoriented skill, technical as well as executive.

I would, however, much like to incorporate Robin Ghosh, a student of Ramyas College for contributing a substantial help in the framework and composition of this essay.]

## Grim Situation

The economic landscape of the Indian Economy, as it appears in the new years, is not an impressive one. It presents the home economy in a flat plain of stagnation. Performance in the development programming has been dilatory and unenterprising, being further aggravated by prices sky-rocketing during the last few months. Shortfalls in performance are reflected in statistics available for gaps in plan and performance. Gaps and lags are inevitable concomitants of embarking
on so novel and daring a task or that of introducing growth into a static society. But, the lays observed, it is a basic problem that the plan needs to be analysed and attacked. Unless it is done, not only progress may be slower but also gaps between plans and performance will persist and widen. Further, an anatomy of plan performance not only speeds up the tempo of progress, but will also impart lessons with which backlog in the prosperity of the country could be filled up.

## Where lies the lacuna

This sense of scepticism in the efficacy of planning has been an outcome of large disparities and gaps between targets and fulfilments as revealed by Planuing Commission's trueful admittance that aggregate of investment would have been achieved in financial terms, but several physical targets of production and capacity set for the Third Plan would not be reached by 1965-66. National income, admits the Commission in a note prepared for the meeting of National Developmental Council, has gone up by less than 10 per cent in the first three years of the Third Plan as against the increase of about 30 per cent assured for the 5 years period upto 1965.66 . A critical up-to-date
study will enable us to locate the lacuna in plan frame as well as in plan implementation.

One of the most important reasons adduced for this dismal overall performance in planning is that the primary sector of the economy has failed to cooperate with the secondary sector. This non-cooperation has pulled the economy backward and exerted inflationary pressures of a very high intensity which has jeopardised the economic advancement. The logic of the present creeping rate of growth of agriculture may be described like this : Shortage of agricultural raw materials for domestic industries would tend to slow down the growth of industries dependent on such raw materials : Shortage of agricultural products for exports would reduce foreign exchange earnings ; Shortage of foodgrains, other food products and consumer goods based on agriculture would exert pressure on their respective prices; the pressure would be transmitted to wages which in its turn would tend to raise the general level of prices. If the shortage is to be met by import, it would be necessary to curtail the import of capital goods and raw materials for industries and this in turn would tend to reduce the production in the industries sector provided the economy is not capable of external assistance to an indefinite period (extent). To a great extent this is what is happening in India. The agricultural production has been chronically stagnant for the last few years. It was 76.6 metric tons in 1959-60, 81 metric tons in 1960-61 and
the same also in 1961-62;78.7 metric tons in $1962-63$ and 76.6 metric tons in 196364. Thus the growth rate of agriculture in 1961-62 has been only $2 \cdot 3$ per cent, still worse in $1963-64$, i.e. approximately 1.2 per cent. This is against Government of India's plan of doubling food production in 20 years from 1950 to 1970. According to it, in terms of Coale and Hoover's estimate, annual average growth rate should be 3.8 per cent. Although quantitative estimate of the exent of recent shortfall in industrial target is still wanting, yet past estimate of shortfall is available in Planning Commission's appraisals of the Second Plan and also the mid-term appraisal of the Third Plan. Acçordingly, industrial targets were met to the extent of about 85 per cent during the Second Plan, thus depriving the economy of the benefits reckoned for the start of the Third Plan. Shortage in the primary sector not only deprived the secondary sector to achieve its targets but also injected superinflationary pressures in the economy. Thus, the index number of wholesale prices shot up to 159 on September 15,1964 (1952-53-100), recorded an appalling rise of 33 points. This led the Government to import food-grains in more substantial amounts. Import of foodgrains in 1956-60 was to the tune of 3.5 million tons per annum, 3.9 million tons per amum in 1961-63, but it reached 3.2 million tons in the first seven months of 1964, wasting foreign exchanges to the magnitude of Rs. 160 crores. Thus, in terms of theory and facts, one can draw an inference: that the growth rate of agricultural and industrial sectors should
be mutually consistent so that one bolsters up the other's progress.

## Investment effectiveness.

A backward and forward interpolation of relative growth rate of agriculture and industry of the Indian Economy on available statistics runs like this: On the eve of the Third Plan, the cumulative rate of growth in agriculture had been 3.5 per cent per annum and 7 per cent in case of industrial production. Envisaged rate of growth of agriculture during the period 1960-61 to 1975-76 per annum is about 5 per cent and in case of industry, it is 12 per cent. The non-proportional ratios of development of both agriculture and industry, past as well as projected, largely are the result of relative comparative 'investment effectiveness' (investment criteria). The relative amount of investment in the Second and the Third Plan in agriculture and industry has been 12 per centand 23 per cent respectively in the Second Plan and 14 per cent and 25 per cent respectively in the Third Plan. Further, this distribution of investment is based upon the weight attached, in the Plan Model, to each sector of the economy. The Second and the Third Plan had been basically framed according to Professor Mahalanobis' 4 sector model which intrinsically has got a bias for putting increased amount of investment in factory production of capital goods i.e. sector $K$ in comparison to other 3 sectors.

## What needs a change ?

Acceptance of the inference drawn earlier makes it clear that the proportional ratios of development pari passu
proportional .comparative 'investment effectiveness' in case of agriculture and industry has not been one that can main$\operatorname{tain} \frac{d q}{d t}>a>0$; where ' $d q$ ' represents changes in aggregate amount of goods and services, ' $d t$ ' represents change in time, 'a' represents a substantial magnitude. Thus in order to maintain economic growth over time i.e. $\frac{\mathrm{dq}}{\mathrm{dt}}>a>0, a$ change in the strategy of planning in terms of plan framework is essential. Thus one of the essential lessons of economic planning in India may be summarised like this: A very rapid industrialisation subserves that internal resources in the primary sector will always be available in required quantities. If this is true; it is based on the assumption that there will be an exportable surplus of raw materials generated in the primary sector. This means that agriculture is being run on scientific lines and the technological gap between the traditional and modern is narrow. Therefore, the multifarious techniques for implementing an indusrial policy for a primarily agricultural country, would do well to have some relevance to the techniques for improving agriculture which, in turn, would be a good feeder on a firm and stable basis. In a food importing country, if dependence on food imports is to be substantially reduced, agriculture and its development should receive the first claim, at least during the initial stages of development programming. Therefore, the extent to which resources can be released from agriculture and diverted away from it will prove a crucial factor in settling the pace
of industrialisation. So long as the terms of trade between the two sectors can not be steadily maintained, the criterion of inrestment effectiveness based on the principle of proportionality between agriculture and industry has to be applied. This principle has an additional advantage. It will activate the exchange between modern and traditional sector. There will be increasing inflow and outflow of money between two sectors which will have an impact upon economic behaviour of those in traditional sector and will result in increasing movement of goods and factors which will expand the dependency between the two and will provide for greater efficiency of resources and fuller exploitation of supply and demand potentialities of the economy.

## The human factor (dry rot in the basement)

The history of India's attempts to industrialise teaches one more most importtant, but hard won, lesson. No nation can simply import the industrial revolution from abroad, increase it like a piece of machinery and set it in motion. Some of the skill, money and the equipment may come from outside. External pres. sure may impose the necessity to remake the traditional economies ; foreign example may stimulate the ambition to raise productive power and economic well-being. But the real motive-power of change must come from leadership and creative enterprise emerging from within. In this arena of popular response to economic stimuli, the big explanation of plan shortfalls is now sought. In spite of fourteen years of planning in India, self-
generating social-change is absen Therefore, an inference can be drawn lih this: Great bottleneck in economi development is not dearth of capital all other resources or even skill. The may be serious at the outici. If it po sists, it is apt to be due to resistance er countered in constructing a social-frame work, which will provide incentives an opportunities for human enterprise is new forms, thereby releasing the produc tive capacity latent in most people of the world. Thus, all paper plans can end it the social rocks of resistance.

## Conclusion

Although $t$ is stud: does not colet every aspect of planning we can summa. rise it, resting on the inferences drawn.
(a) Industrial growth in India has been limited by agriculture and thereby slackened the tempo of all round development. Economic planning to be successful requires maintenance of proper equilitrium of growth, maintenance of certain essential proportion in the growth of industry and agriculture. In order to maintain it, shift in investment effectiveness, via a shift in plan model may be done. This may be reflected in decentralisation of industries and in advocating rural industrialisation. Planners seem to have become more pragmatic as is revealed by the contours of the Fourth Plan. In the Fourth Plan, Agriculture will have an outlay of 15.4 per cent as against 13.3 per cent in the last Plan. Further, importance is being given to small scale inctustries.
(b) Planning in India reveals that adapting society to new tasks is gigantic,
batailing a study on socio-political strucudre of the economy and the psychoculural mechanism that cause people, $I_{\text {aving their ways of life, to bold tena- }}$ ously to their established modes of teoaviour. It concerns one of those eleihents in the total problem that has to do $\mathrm{a}_{i}$ ith the human facter in growth equation. obis factor, which lies beyond the patterns of pecuniary economy, introduces the cunknown' that make for the gap between xheoretically based predictions and actual
achievements. This human-factor-problem can not be solved simply by introducing human factor in 'Cobb-Douglas production function' or with some such theoretical gymnastic, but by putting a practical insight to it. Enlightenment of man is essential which alone can develop a growth fobia so essential for economic progress. An increased investment in Education and adoption of the Panchayati Raj seem to be important steps taken in this direction.

Help taken from :
(1) "The Villain in the Economic Crisis"-Sunil Guha. AICC Economic Review Nov. 14.
(2) "Prospects for Indian Development"-Wilfred Malenbaum.
(3) Econpmic Weeklies and a few other articles.
$\times x \times x$
"Socialism or Communism might help you to divide your existing wealth if you like, but in India, there is no existing wealth for you to divide : there is only poverty to divide. It is not a question of distributing the wealth of the few rich men here and there $\ldots \ldots .$. . We must produce wealth, and then divide it equitably. How can we have a welfare state without wealth? Wealth need not mean gold and silver but wealth in goods and services. Our economic policy must, therefore, aim at plenty...... The economics of scarcity has no meaning in the world of today.

The conception of planning today is......to measure the physical needs, that is to say, how much of food, clothes, housing, education, health services, work and employment they (the people) want, and so on. We calculate all these.........(and) set about increasing production and fulfiling their needs.........".

# A Botanical Excursion to Mussoorie and Dehradun 

Santwana Banerje, B. Sc. III (B. Group)

As in the previous years it was announced that the Botany Department was going to arrange a plant-collection trip to the Mussoorie Hills. The final programme, however, looked uncertain due to the impending Indo-Pak. conflict in Sept. '65. At last the cease-fire was announced on the 22 nd and to our joy the trip was confirmed.

For me, as I feel, the attraction to visit Mussoorie and Dehradun was four fold ; ......Plant collection, adventure, companionship and the joy of surroundings. In other words, we looked forward to physical, mental and spiritual satisfaction and thus to a more enrichening pastime.

The party consisting of 28 people, including Dr. C.P. Malik and Dr. C.B. Sehgal, left Delhi by the Mussoorie Express on the night of 4 th Oct. We had a wonderfultime in the train and reached Dehradun the next morning after a sleepless night. It was a bright sunny morning with pink heads of Mimosa rubicaulis (Mimosaceae) and violet flowers of :arious species of Ipomoea (coavolvulaceae) to add to the beauty of the small hight cits. Besides these there were Cassia ocidentalis, C. tora (caesalpiniavene) and Coccinia cordifolia (cueurbi-
taceae) and also the fibre-yielding plants: Tectona grandis and Shorea robusta.

Though we knew that it would take us sometime to reach Mussoorie and we would get very late for our breakfast, even then we did not take anything heavy, as climbing up the hill would make us feel giddy. Each one of us had a cup of tea and took plenty of lemons, oranges and peppermints with him to lessen nausea. We started for Mussoorie by the 10 A.M. bus. The sight on the way was worth seeing but the journey wasn't very comfortable.

Instead of enjoying the wonderful scenery we were all waiting eagerly for the journey's end, and we reached our destination at about 12.30 P.M. With light suitcases etc. in our hands and coolies carrying our heavy luggage we marched on for the hotel.

Of all the hotels we decided to stay in one which was situated in almost idyllic surroundings. It was situated very near the Mall Road (Kulri) with plenty of big shops and two famous restaurants around. We were very hungry by that time and without arranging our luggage in the allotted rooms we rushed towards the restaurant for our lunch. Though the
food was not very much to our liking, yet we enjoyed it very much. Absolutely exhausted we went to cur rooms, unrolled our beddings and went into deep slumber. In the evening we were aroused by our 'Fuod Minister' for a cup of tea.

In the evening all of us went round the city. We saw some beautiful ruby coloured fruits of Cobra plant (Arisaema jacquimontii) and one of our friends climbed the hill in order to get it but instead was attacked by Bichhu buti (Girardiana heterophylla) which is a vicious plant with stinging spines throughout their leaves and stem. Her cheeks and hands were terribly swollen and covered throughout with red blisters. We were then warned of this plant and its cousin Urtica dioca which are quite abundant there. We were also told to apply the alkaline juice of Rumex nepalensis (Polygonaceae) in case anybody fell a victim to these stinging plants as it acts as a strong antidote for these poisonous plants containing Formic acid, and neutralises its effect.

Probably the best months to visit Mussoorie are September and October, for both botanists as well as nonbotanists, when plenty of plants are available in flowering state; when pear trees, wild apple trees and cherry trees dotted among the fieids, burst into pink blossom and look like fairy sprays of leafy bouquets. During these months all along the Mall Chrysanthemums and multi-coloured Dahlias put forth their refreshing blooms and impart a bridal appearance and fine complexion to the
town giving it the appearance of a natural garden.

Mussoorie is 25 miles from Dehradun and is a beautiful spot in the midst of pine woods, with high mountains towering above it. Ii is an irteresting, picturesque hill station and very correctly called the Queen of the Hills'. Forests around it are veritable showpieces with unspoilt calmness and tranquillity. Mussoorie abounds in many wild flowers and is genuinely called the "Botanists' Paradise".

Next morning after having our kreakfast at 8.30 A.M. we set off for Camel's Back. We met with many typical Himalayan flora. Some of the common plants were Quercus-infectorius(Fagaceae), Aesculus indica (Sapindaceae) Rhododendron sp. (Ericaceae) and Picea moringa, (Piceaceae). Later on we found that the trunk and the branches of Quercus infectorius were all covered by Vitis himalayana (vitaceae). We also found Boenninghausenia albiflora (Rutaceae) on our way. It is commonly known as 'pissumar' in vernacular as the juice of its leaves help to kill the fleas. Besides these plants there were Selaginclla covering the whole rock and giving it a green appearance. We became quite tired due to the long journey and decided to sit down at a place and press the plants collected on the way.

We were very liungry and searched everybody's bag and pockets for something to eat but were quite disappointed not to fund anything edible. But at that critical juncture Dr. C.B. Sehgal gave us a chance to congratulate ourselies for taking him along with us (though we did not take him
with us but he took us with him) by disclosing the secret of the bunanas which he had taken along with him. We were extremely happy to see them but our happiness was crushed in moments when we found that the bananas were absolutely raw. We needed kni es to peal them off.

We decided to go to the Mossy Falls the next day. But at night it rained in torrents, as if the rain was awaiting us to burst out in full fury. It became terribly cold and our spirits sank when we heard that the trip to the Falls had been cancelled, but we soon were delighted when Dr. C.P. Malik announced that we were going to the Mossy Falls with packed lunch and some fruits.

On our way we collected a few plants like Euphorbia pilosa (Euphorbiaceae), Crotolaria-sessiliflora (Papilionaceae) and Agrimonia cupatorium (Rosaceae). We saw another aloe-like plant which is very huge and is commonly known as century plant, as the plant produces an infiorescence after several years of growth and finally dies.

As we went deep down the hills the【noise of the waterfalls could be heard even from a distance. It was a wonderful sight to see the water flowing with a roaring noise between two high peaks of the mountain. We took off our shoes and crossed the water which was not very deep, to collect the beautiful ferns on the other side. Suddenly one girl student shrieked at the top of her voice and all of us were shocked to see a huge snake on a rock. We were all frightened as the mountain snakes are said to be very
poisonous. We were asked to quit the place as quickly as possible and each of us did so. We found another comfortable place to sit for our lunch. Aiter lunch we followed Dr. C.P. Malik and Dr. C.B. Sehgal along the Falls in search of some rare plants, inciuding 'horse tail' (Equisetum). Even though we went about half-a-mile we were quite disappointed since we could collect only a few fertile plants of Equisetum. We also collected Marchantia and a few species of ferns.

Then came our turn to test our stamina when we had to ascend the hill to get back to our hotel. We liad 2 bananas each so as to store some energy and started climbing up. The back climb was a hard nut to crack because of the steep climb. Though it was all misty yet near 1.P.M. we had a short spell of sunlight. We were happy, gay and cheerful as we were going up and up when we came across low Barberris shrubs and Iris species, buttercups, anemones and wild roses. They were presenting a scene of incomparable loveliness.

The forest through which we passed was girt with enormous creepers and festooned with ferns and orchids giving way to pines, deodar and Acer trees. Beautiful butterflies often fluttered in our faces.

On our way back we also collected mistletoe (Viscum articulatum) a semiparasite belonging to the family of Loranthaceae on Quercus trees.

The third day was the final day of our collection from Mussoorie and we marched towards the Municipal gardens and


Shri Bhakt Darshan, Shri Gurmukh Nihal Singh, Shri P.N. Kirpal, and Principal K.S. Thapar at tea.


Members of the Botanical Party at Mussoorie.
tried to collect the maximum number of plants. We found several species of ferns eg. Pleopeltis membrana: an Onychium japonicum, Dryopteris, Gymnopteris vestita and few others. We also found large patches of Funaria with plenty of mature capsules on them. The rocks were almost covered with Anthoceros, a bryophyte. We collected Selaginella plants also in plenty. Selaginella chrysocaulos and $S$. chrysorhizos were the two most common species.

Crimson-flamed rhododendrons were looking like trees decorated with myriads of red electric bulbs. They were presenting an unforgettable sight.

We were given a tough task there. Dr. C.P. Malik described the detailed structure of Utricularia and asked us to find them out by ourselves from between the silver mosses. We rushed to find these small plants with lovely pink capsules (as we were told) so as to compete with others in finding one. One of us did find it after a few minutes and was given full credit for it but soon many more specimens were spotted by others. This was told to be Utricularia orbiculata, an insectivorous plant. All the lower plants were fixed in polythene bottles. We were also acquainted with Hamiltonia -snareolens (Rubiaceae) with small beautiful bluish purple flowers. We passed by a large number of Barberris plants on our way. Suddenly the keen eyes of Dr. C.P.M. spotted some Barberris plants infected with Aerial cups of Puccinia. We collected a number of infected leaves of this plant.

On the way we were lucky enough to see the wonderful Himalayan snow peaks far off. The garden is a wonderful one, cleanly decorated with huge colourful Dahlias and chrysanthemums. It has a small fountain inside which adds to its beauty. We collected Smilacina pallida (Liliaceae), Sarcococca pruniformis (Euphorbiaceae), Drosera peltata (Droseraceae) and Pilea scripta (utricaceae) from its surroundings.

Since that was our last day in Mussoorie we decided to go round the roads and shops in the evening in search of some antiques. But we were disappointed not to find any antiques there. On the contrary the things which were cheep in Delhi were three times more expensive over there. So we returned with empty hands but had a nice evening walk.

At night somebody spread a rumour that there were ghosts in the hotel and someone really saw them while some others felt their presence. The girl students were terribly frightened, so much so that one girl was about to faint. When some of the students investigated into the matter they found that a few small urchins were throwing stones at the back doors of their toilets. Even then the frightened girls were convinced with great difficulty that there were no ghosts.

The morning sun of October 10th greeted us cheerfully with its beaming smiles. After packing up our luggage we were again on the road to the bus stop for Dehradun.

We planned to go to the Sulphur
springs and the Forest Research Institute in Dehradun. The sight on the way to the Sulphur springs was wonderful. We collected a few plants like Auraucaria Taxodium, Agathis, Dillenia indica and Bischofolia javanica. We returned to our hotel late in the afternoon and went to have a stroll round the city in the evening. We had our dinner in the railway station canteen which was quite close to our hotel.

On October 11th evening we left Dehradun after having our dinner. As the train steamed out of Dehradun station it sent us into reflections of the trip : What we had planned, was now already accomplished. We were fully absorbed in thinking about our dreams having come true and consequently the journey back home seemed so exhilarating.

We bade farewell to the Doon valleythe valley of peace and tranquillity..... but not for good. With its verdure and flowers, meadows and green fields, snowclad mountains, it had nearly taken a firm hold on our minds. It will haunt us
in our dreams. We shall cherish memories of our short visit.

Rest you Doon Valley !-and flourish and prosper ! Bring forth new and fresh blossoms every year! May we, young students of Botany live to visit you time and again! As I finish this article and recline in my chair I murmur lines from Wordsworth's poem : 'I wandered lonely as a cloud' :
"I gazed.......and gazed......but little thought

What wealth the show to me had brought :

For oft, when on my couch I lie In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude :
And then my heart with pleasure fills, And dances with the daffodils."

I can vouchsafe that the poet must be true. Poetry and Botany cannot be feigning.
$\times x \times x$
"I care not, Fortune, what you me deny;
You cannot rob me of free Nature's grace, You cannot shut the windows of thie sky,

Through whoch Aurora shows her brightening face ;
You cannot bar my constant feet to trace
The woods and lawns, by living stream, at eve."
(Thomson)

# On Being a Literary Snob 

Kuldip, B.A. (Hons.) English Final

I am not a snob. I hate snobbery also. I do not like Mr. Collins. Neither Lady Booby nor Mr. Peter Pounce, the celebrated gentlewoman and gentleman of Fielding, appeal to me. But if you are indulging in a discussion on a literary topic or on a writer or on a work of art, this much is certain that you cannot surpass me. I can prove my worth by quoting from hundreds of authors whose works are at my finger-tips. Are you not perplexed? "Here is a literary man !" You murmur and I can rightly guess that. That is enjoyment for me, that is the only type of entertainment for me. The secret pleasure of being a literary snob is the only pleasure for me.

I know all about Plato and Aristotle, although I do not know whether Plato was Aristotle's disciple or vice versa. The "Dialogues of Plato" have greatly influenced me. I certainly call it a great book of all times, but to be frank, I could make neither head nor tail out of it. Aristotle's 'Poetics', they say is a great book but I have not started reading poetry, when 1 will do, I have made up my mind to start right with the Poetics' (which I presume to be a collection of verses written by a genius!).

Homer, I love and admire and never miss a chance if I get any to praise him loudly so that the man behind me in the
bus should know that there is a 'literary man' going in the bus. "lliad" and "Odyssey" I can pronounce very well, but certainly need an encyclopaedia whenever I am to write those two difficult-to-spell names. In my imaginery flights, 1 bow my head to that great writer for his immortal creation-'Helen of Troy' which charmed the world for the last so many generations. Marlowe, who was enthralled by her beauty, spoke these remarkable lyrical lines to celebrate that 'Beauty of Troy'.
"Was this the face
That launched the thousand ships
And burnt the topless towers of Illyium
Sweet Helen make me immortal with a kiss'。

These lines spoken by Dr. Faustus, a 'Marlowian Hero', I can never forget. I, too, like Marlowe, burst out in this lyrical utterance in a company of friends just to tell them that. I know literature and the charm of literature also is known to me and to me, alone. The type of meetings when I get a chance to show off my *scholarly ability' I never miss. After triumph in such meetings there rises in my heart a sort of superiority complex and that is beyond description.

Socrates to me is nothing but a philosopher who provided us with a great useful maxim "Know Thyself". That is all I know about Socrates and all, I think, I need to know. I know how to make use of that. Whether applicable or not I must use it, otherwise how can I defeat my friend in a hot discussion on 'vanity'.

Chaucer for me is extremely difficu!t to quote since that learned man had sufficient 'extra' words at his disposal and used them immensely in his writings. All I know about Chaucer is that he wrote the Canturbury Tales' and that it is a masterpiece of the poet.

The bulky volume of Spenser's woris, I do not want to go through, since without doing that I could quote with facility his beautiful 'refrains' which he uses in two of his most famous poems. Spenser celebrates his own marriage in 'Epithalamion' or 'Prothalamion', I do not want to know since there 'scholarship' is required and that is none of my business. 1 am a literary snob-master of a little knowledge which is not the least dangerous.

I maintain all that decorum which had Dr. Johnison been alive, would have certainly admired. I often make use of that gentlemanly sentence which was Johnson's favourite! "I beg to differ from you, Sir, here'. To be frank with you, dear reader, it, on the ot hand, gives me the satisfaction lhat I am guing to put my 'original thoughts' soon before my rival and, on the other, that there is a moment's pause in the conversation, which I fully utilize in thinking. Hence it is difficult for my rival to make me
believe in his arguments. This is one of the ways of my making a success in a literary discussion.

I can still discuss my experiences con"cerning various writers but after all this is not the only article for the college magzine. The reader can guess very well that since I know the 'Ancients' so I must be wellversed in the 'Muderns' also. There is lardly any doubt in that. I have great admiration for great iiterary figures (whether living or dead). artists and poets and 'as a matter of fact 'all sensitive men' (and women too !), I admire, love and praise Wordsworth but for his 'Cries for nature', Coleridge but for tis dreamy talks and half-done works', Sheally but for his 'useless imaginative flights', Byron but for his 'behaviour extraordinary', Keats but for his 'Shyness and pessimistic touches', 'Tennyson but for his 'timid, domestic and homely atmosphere', Browning but for his 'bombast' and Hardy but for his 'fatal flow'.

The editor threatens me that my article will never see the light of the day as it seems to be 'worthless'. You know, readers, what $I$ was reminded of at that moment was nothing but :
"Where ignorance is bliss
It is folly to be wise".
I kept mum and I clearly heard lim say "Okey! your article will go to the press". I did not have the guts to ask, "Sir, will it come out published in the magazine or that is a momentary satisfaction or will my article be tbrown into the waste paper basket near at hand". I could not help murmering : "Thy will be done !"

## Accident

## Bal Krishan Pardal

'Accident' literally is a befalling; an event that takes place without one's foresight or expectation; a sudden and unexpected event; chance, mishap, mischance ; disaster, calamity or catastrophe ; anything can be an accident. Your inhabitating this world ; God's creation of this earth, your home (mine also) ; his creation of plant life and giving us a mind to think (a common belief); invention of various devices for our comfort by the scientists; my writing 'this' and your reading the same is mere accident.

Accidents can be 'happy' or 'sad'. There are accidents of the type of......a hero of an Indian movie stumbling against the heroine - result : a happy dating or at the end of a Shakespearian Comedy lovers being united by an accident...... happy accident. It was no more than a happy accident when Keats, for example, heard a nightingale's song in a Hampstead garden or saw a Grecian Urn and was inspired thereby to write two of the world's most loved 'Odes'. Columbus's voyaging across strange and unknown seas or Vascode Gama's discovering the 'Golden Bird' was a mere accident. Then there are scientific discoveries which came one by one from history's happy accidents. The life of Alexander Graham has often been dramatized, heightening the moment
when he accidently discovered the basis for the telephone. Happy accidents leave their creators shockingly happy as the few words which came out of the world's first phonograph: "Mary had a little lamb, its fleece was white as snow".

With the second type of accidents things are a bit different.... Comes the impact and a wild scream of steel on steel. Skulls bursting against an automobile dashboard, a railwayline or muddy water of sea. Blood gushing, lungs collapsing, bones snapping; smothered hearts lurching into another beat and dying. Pick-up a newspaper of any country, of any people and of any day...... news such as 'Ten die in road mishaps', 'six feared drowned' 'or' 'Eighteen die in Aircrash' can easily be spotted. Then there is the more common type......An office worker may slip, fall and break his back, or a piece of metal may have struck the eye of a mechanic who failed to put on safety glasses or a chemist's cheek will be burned by a drop of acid. In lesser time than it takes you to read this sentence the law of averages will tick off at least three accidents in the United States. In the next ten seconds some one will be injured on his job in' America, . one of the most safetyconscious nations on the earth'.

There are people (I don't know about you), who will not like to give so much
importance and have hearts to appreciate the idea of an accident (the word they hate), belind every thing. They will easily put such statements and very ably try to justify themselves that this earth, plant life on it and the men are no accident. Earth is Man's home......try as he will, he cannot stay away from it in space for anylength of time. His life depends on it. What he has learned reveals that life on the earth was specially designed by the Creator for human habitation. Then this plant life is no accident and was designed for Man-God's supreme creation. As the Bible makes it clear, "To Jehorah the heaven belongs but the Earth he has given to the sons of man," or more simply as Trench puts it :
"Thou com'st not to thy place by accident,
It is very place God meant for thee". But let me tell you one thing very
frankly.........creation of man was an accident and God had to create this earth and plant life only to welcome him...... Little could God guess that Adam and Eve would turn out to be the parents of mankind (which would one day conquer all His supreme natural forces); but it was an accident. And poor God was befooled ...Adam's moving towards the forbidden fruit, his eating it and its sticking in his throat and the ultimate result...... So let me conclude with your confidence that even man's birth was an accident, what more remains!

Finally, the happening of events, the way in which things befall, the mental power or faculty of constructing or creating ; broadly, the power of imagining new relation of ideas is all accident. By accident images which have no connection, natural or otherwise, are yoked together.... So same is the accident with this writing on "Accident".

```
X X X
```

"What the reason of the ant laboriously drags into a heap, the wind of accident will collect in one breath".

## Atoms for Peace

Jugnu Bhatia, B. Sc. (Final)

The age-old di ision of civilization into Paleolithic, Heolithic, Bronze and Iron ages, has suddenly passed into a fifth stage known as the Atomic Age. Atom has taken the place of God in tie present century, since it has creative as well as destructive powers. The Sixth of August, 1945, witnessed the first use of the power of atom, when Hiroshima and Nagasaki were bombed during the world war. The deadly destructive capacity of the atom thus displayed, left the world horrified.

Prompted by the atrocious bombardment of Hiroshima and Nagasaki politicians and thinkers all over the world became apprehensive over the catastrophic future awaiting humanity, as a result of such nuclear warfare. They went to the extent of saying that the very name of humanity will be effaced from the face of the earth. It was this fear of annihilation of human race rather than any positive love for peace which awakened the great thinkers to the realization that atom should be used for peace instead of war. Thus atom being the symbol of greatest strength in war las become a great force in peace.

It was President Eisenhower, who proposed the establishment of the International Atomic Energy Agency on December, 8th, 1953, in his address to the United

Nations. The objective of this Agency is to seek, to accelarate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity.

The dawn of the Atomic Age was announced on December 2, 1942, when Fermi, an Italian Navigator, completed and operated world's first atomic furnace. He was able to force the atom to give up tremendous energy stored within it. He took help of Ottofrisch's conclusion that when atom splits into two it releases energy and makes other atoms split.

It takes power to make the world's wheels go round. Atomic energy can supply electric power that will be used to make our houses places of unbelievable comiort with new automatic, domestic conveniences which at present are not even within the reach of fabulouslly rich peuple, but which will be readilly available for use by all classes of people. Although, the process of producing electricity from atomic energy is expensive at present, it is expected to become cheap when better technique is applied for such conversion. Already in many countries atomic reactors have been installed and these are expected to produce more and more electricity for industrial and domestic consumption.

Coal and oil are so heavy that
shipping them long distances is expensive. Water power can't be shipped at all and the electricity that any of the fuel generates can't be transmitted more than a hundred miles. These factors handicapped industry in areas which are poor in conventional fuels. But in this age exists a fuel so concentrated that shipping costs would be unimportant. These fuels are uranium and plutonium. A cube of uranium can produce the same amount of electricity as three million pounds of coal ; enough to light New York city for one night.

The atomic heat can be used to propel ships. An atomic engine can keep a vessel cruising smoothly over vast distances without need for refuelling. An unusual type of atomic furnace could drive a railroad locomotive and still others are being developed to fly airplanes and rocket ships.

Fast increasing populations in different regions of the world, pose a serious problem of food supply which only modern at mic approach to agriculture can solve. Agricultural output of all known sources of food must increase to such an extent t at we may have plenty of all that we need for human consum, tion.

Atomic isotopes are leing successfully used to raise bumper crops as they are known for their excellent fertilizing qualities. S ie tists are trying to make artificial food. T.ie are stud ing p otosyntiesis i.e $t$ e phenomem $n$ of rood manufacture in plints, with $t$ e elp $o^{\circ}$ isolopes.

[^0]food supply is to make the best use of the food we have. A vast proportion is spoiled before it can be eaten. Foods treated with atomic rays keep fresh without refrigeration for months. The powerful radiation from extremely radioactive substances can kill the bacteria, which cause food to be spoiled.

New varieties of plants are being formed in nature by mutations i.e. by changes in cell material which controls heredity. The rate of mutation can be increased artificially by radiation. Atomic rays from X-ray machines or radio-active materials disrupt the heredity units and cause mutations. Instead of laboriously growing crop after crop and watching for the one in a million, natural mutation ; plant breeders can treat seeds or a growing plant with radioactive rays and be sure of bundles of mutations.

Radio isotopes are a boon to humanity as they are being used in every field of human endeavour. Isotopes are used in locating disease-bearing insects with radioactive tracers. Scientists are able to discover the travel range of insects which carry diseases. Similar campaigns have been conducted against insects that destroy crops such as cotton-ball weevils and wheat stem-saw flies.

Harmful effects of radioactivity can be beneficial too. Atomic rays which destroy living tissue are used to destroy disease tissue. Life-saving developnient of atomic science is the radioactive needle containing cobalt 60 . It is implanted inside the body of a cancer patient so that its rays can destroy malignant cells.

A similar technique has been used to treat polycythemia vera in which red blood corpuscles are manufactured in the marrow of the bones. The victims of this disease are fed with radioactive phosphorus (32) which gives off electron rays which when concentrated in the bone marrow slow down the production of red blood corpuscles.

Isotopes are also being used for studying the working of animals and plants protoplasm. The radio isotope of carbon, $\mathrm{C}_{14}$ helps in the study of milk secretion in cows, reproduction in all animals, and the growth of wool on sheep. Radioactive cobalt included in vitamin $B_{12}$ helps to show how this vitamin makes sheep grow fatter, faster.

Experiments with radioactive tracers proved that tobacio plants were taking up no phosplate from fertilizers added to the soil, during the growing season. Tine piosphate was, therefore, withdrawn from the fertilizer with sizaule savings to the farmer.

Atumic energy is essential in industry, as alrealy seen, for supplying power. Iadustry also em,lojs isutupes as tracers, measuring devices and convenient sources of ener $3 v$. For instance, in automobile m nufacture finding out waich oi the alloys wit make the loagest wearing cyliader walls or which kind of tyre wril last iongest for stor rand-go driving is quite s.mp.e witil rad.o isotupes.

Radioactive dirt is used to measure the efficiency of soaps, detergents and washing and dry-cleaning methods. Ratio of radioactivity before and after washing process indicates the efficiency of the cleaning operation.

In cigarette factories rays of electrons are used to measure the weight of each cigarette.

Atomic batteries are now in commercial use and their future is unusually promising. They can supply power for many years, before running down.

Atomic energy is also being used for blasting rocks and cutting out channels through them. Thus mountain ranges are being changed to channels.

The radio isotopes have given new solutions to old puzzles with the help of Gegeir (Geijer) Counter. It can be known how old a piece of wood or paper is. So we can now accurately know how old the Bible manuscripts are.

Thus we see that atomic energy now available to the world can change the face of the world and provide man with unprecedented pleasure and leisure. With these peaceful uses in mind our late Prime Minister, who believed in co-existence, recommended the setting up of Apsara. C. Rajagopalachari has correctly asserted that we don't want atom bombs ; we want atoms for peace.

## Never Again!

Harvinder Singh Suri, B.A. (Hons.) English, II Year

Fled away in a dream? This is what Bal remarked promptly when I had narrated my incident to him. And perhaps, on hearing the same you would also say so, But, it really happened (Believe it or not) and if you really want to investigate the same you are welcome to accompany me to the 'dark', 'dreary' bungalow at 2 , Janpath, where the most interesting part of the incident took place.

It so happened ; the other day, Ka relative of mine, rang me up and asked me to accompany him to 2 , Janpath since he was interested in purchasing a secondhad 'Harmonium', the advertisement of which had appeared in The Hindustan Times. Incidently, I was free that evening and so I readily agreed to the proposal.

We took Bus No. 9 A from Kashmere Gate for Connaught Place, because the scooter-rickshaws were on strike and going all the way in a Taxi would have been a costly affair. The first hitch in the journey came very soon. The bus came to a stand still (as generally D.T.U. buses are expected to) at Daryaganj and we were left there in a desperate situation. Indeed, the crowd at the bus-stand was already too much and, moreover, the passengers of our bus also joining the same meant a little more to add to the misery of the passengers already standing.

But, here we did not have to be
disappointed for a long period. Soon after, I viewed a four-seater rickshaw heading towards us. Its driver readily agreed and off we went. Even yet, only one obstacle was overcome. On reaching the Odeon, we left for the Taxi Stand and to our surprise no Taxi was also available. However, in a few minutes we hired a Taxi and asked the driver to take us to 2, Janpath. Our assumption was that it would be somewhere on the Janpath within a mile's area but we were sadly mistaken. It proved to be at the other end of the Janpath. Anyhow, at last the destination was reached.

The bungalow was shadowed by complete darkness and not a single ray of light was to be seen anywhere. On viewing such a sight K -suggested that we should take the taxi inside because its head-lights would serve the purpose of having a good look as to the whereabouts of the entrance. The taxi driver opened the gate and took us in. As soon as we entered and the taxi came to a stand still near the main door of the bungalow, we could only hear the sound of the birds chirping and the insect that makes a particular type of sound at night, squeaking. The pindrop silence added to the loneliness of the atmosphere and it seemed as though we were in some Alfred Hitchcock's Castle where 'Ghosts lived'. Indeed,
everyone of us time was stunned and no one had the guth to go forward and ring the bell or pagek at the door. The driver suggested that it was no use wasting time and asked us to rush back but K -insisted that we should enquire at least whether we were at the correct place or not. At last we came to a decision. The taxi-driver said :
"Main gadi start rakhna te agar koyi
khatra hoya te asi accelator daba deyange"

In other words, he meant that he would keep the engine running and if any trouble arose we would rush off. This suited the fancy of K - and with trembling hands he opened the door, took out his left leg looking out cautiously and then the right foot and stealthily paced his steps to the door. Waveringly, he pressed one button and then another but there was no sound of any bell, nor did any light emit out of the actions he made. The taxi-driver then blew the horn thrice and finally K -heard the sound of some man. But, at the very second he exclaimed :
"Did you also hear the voice or are my ears echoing?"

This sent a fright and a terror through me and the taxi-driver, But the sound went on growing louder and louder until we could hear some one unbolting locks and latches. Now we were prepared for anything that would ensue forthwith. Everyone of us was on the alert, expecting every sort of miracle.

The door opened and a strange figure ensued forth. It was a man wearing a
'dhoti' and nothing else covered his body. On being enquired he said that the number of the bungalow was 2, Janpath but no body lived there during the last three months. Further on clarifying whether it was the house of Shri Sunder Lall, the man replied in the negative. So we apologized for giving him trouble and set out to find the real place we were in search of.

But yet our troubles were not over. K -insisted that we should now confirm the correct address on the telephone. The driver was instructed to take us to the nearest telephone booth. Soon, he took us to a nearby taxi-stand but the telephone was locked and the key was with the owner who was no where to be found. This was all the more fascinating. He immediately thought of another alternative and we reached a spot where a telephone was lying on a small square table. We heaved a sigh of relief but when I approached the telephone a small lock lay hanging in the dial This again would have been another bitch but for the idea that struck me. I took out a pin and tried to open the lock which gave way within no time. At last the number was dialled, the party concerned was rung up and I almost was on the point of laughing hysterically upon hearing that my dear, dear K - heard only one part of the address. He was given the address 2, Janpath Lane while his ears heard (somehow) only 2 , Janpath.

Thus, after these various obstacles we reached the destination. But by now I had come to realize that the harmonium
would be useless and so it proved to be. It was 8.40 P.M. when we departed and K-was very sorry for the inconvenience he caused to me and the amount of Rs. 4.50 he had spent. On saying good-bye I requested him never to invite me to accompany him to any sale in future.

## $x$

$\times$

After hearing all this, perhaps, you may also say 'Never Again', but I can assure you if you like adventures and interesting ones you would have enjoyed it all the same in spite of the intermittent fearful shocks and if you are afraid of such episodes aren't you happy you were not in my place?
$x \quad x$
this commission. It speculates, it dogmatises, it aspires, it complains. Nevertheless, the governing condition of its being, to which it always has to turn in submission, is this perception of phenomena; not, it need hardly be added, only material phenomena, since falling in love, for example, may be the thing perceived and represented.

The measure of a poet's mind then is not its aptness for philosophical abstraction but its capacity for receiving vivid impressions of a great variety of phenomena, impressions upon which his art will work in the creation of his poetry. In this capacity Shakespeare's mind was probably the most richly endowed that the world had known'.

Shakespeare_John Drinkwater

# Hypertension (High Blood Pressure) 

Dr. S. P. Rastogi

Since hypertensive diseases are today considered to be among the commonest type of Cardio-vascular affections, the correct clinical interpretation of blood pressure readings is of paramount importance. Its importance has increased, because many more people now undergo routine health examinations in the physician's chamber, in industry, in public institutions, in military and life insurance.

A number of authorities in the field have accepted $140-150 \mathrm{~mm}$. of Hg . as the upper limit of the normal systolic pressure and $90-95 \mathrm{~mm}$. as the upper limit of the normal diastolic pressure, irrespective of age and sex, but a divergence of opinion still exists concerning the noimal range of arterial blood pressure. When the limits of the normal blood pressure are propounded we must make allowance for the effect of sex and increasing years on the normal population.

## Precursors

It is obvious that the largest single obstacle to understanding the genesis of
 the factors which control the blood pressure in health. It would be easier to decide whether hypertension was abnormal if we understand better the mechanism
by which normal blood pressure is maintained. The most important gap in our knowledge could be filled by makirg systematic observations on the young people before the appearance of hypertension in regard to their genetic, physiologic, metabolic and psychologic characteristic and following them over the years to determine which one actually develop hypertension at an early age. In this way it will be possible to find out what kind of normal looking individual is most susceptible to early hypertension.

## Heridity

Since the advent of Blood pressure instrument and its use in general practice there have been many reports of family studies. Most of them confirm a higher prevalence of hypertension among the close relatives of hypertensive patients than among the relatives of a control normotensices. In the study of relatives of the patients, the greatest proportion of affected persons was found among the offspiring of two hypertensive parents and smallest proportion among the offspring of two unaffected parents. Tl:e proportion among the offspring of a mating in which one parent had hypertension and the other pareni did not was intermediate. The gradation in prevalence
of hypertension was found chiefly in the female offspring. Where both parents were hypertensive the appearance of hypertension among th:e female offspring was 20.7 per cent ; where one parent was hypertensive, 13.0 per cent, and where neither parent was hypertensive 4.5 per cent. The incidences among the three comparable groups of male offspring were much more alike : $11.1,10.0$ and 7.9 per cent. The incidence of hypertension in the male and female siblings of hypertensive individuals was also compared where the probands were women. Their female siblings had twice as much hypertension as their male siblings, whereas where the probands were men their male siblings had nearly twice as much hypertension as their female siblings.

## Physiological factors

High blood pressure levels, transient, hypertension, high heart rate, transient tachycardia and circulatory hyperactivity to stress are the chief precursors of hypertension. Fhese changes may be expressions of increased activity of the sympathetic nervous system, of altered hormonal patterns or other fundamental changes in the homeostasis.

Transient elevation of blood pressure and ever-increasing number of temporary excursions are prerunners of sustained hypertension. Either transient hypertension or transient tachycardia at any annual physical examination was linked with an increased probability of sustained hypertension in later life, when both
transient hypertension and transient tachycardia were present in the same individual, the incidence of later sustained hypertension was more than twice as great as when either condition was present alone. Labile circulation results in transient hypertension and in transient tachycardia which is an expression of circulatory hyperreactivity under stress.

Some individuals are much more sensitive than others to the stress of measuring the blood pressure and the heart rate. The hyperreactivity of patients with essential hypertension is widely recognised. The degree of reactivity of a particular person to different stress tests like cold pressor, breathholding or initial casual blood pressure, may give important information if the results of all the tests are cónsidered together.

## Metabolic factors

Over weight not only accompanies hy pertension but precedes it and there is evidence that obesity not only runs in families but there is a close familial interrelation between obesity and hypertension. The effect of retention of salt and water has been extensively investigated. If less salt is taken then blood pressure decreases.

## Psychologic Factors

Aggression-hostility, obsessive compulsive trends and feeling of inadequacy have been found more prevalent among subjects with hypertensive parents.

As yet there is no convincing evidence that occupation or work of diflerent types plays any significant role in etiology of essential hypertension. More stress and strain increases the blood pressure and relaxation decreases the blood pressure.

With new observations and application of better methods of measurements the image of a prehypertensive person will become clearer and effective measures will be found out to prevent and cure the condition.

## About Ourselves

## Good Wishes and Farewell

A number of our readers are about to leave us. They are to take the final examination and after passing the examinations either enter life or else join the University for higher studies. We wish them success. We hope they will not forget the college where they spent three years. These yea:s must have been fruitful in more than one way. They must have acquired knowledge, fostered friendships, and cultivated tastes and accomplishments, won distinctions-if not these, at least had a good time. Will it be much too much to expect that they will have a kind thought for the college whenever they happen to talk of it. The pages of the Desh will always be open to them.

## Ths Annual Prize Distribution

The Annual Prize Distribution was held on the 16th of March, 1966. Shri Bhakt Darshan, Deputy Minister Education, Government of Inilia, gave away the prizes, medals and certificates. Principal K.S. Thapar read out the Annual Report, copies of which were made available to the guests and students who were present. He welcomed the Chief Guest and expressed his thanks to the Members of the Board of Administration and the Chairman, Shri P.N. Kirpal. He expressed the sense of grief and loss felt by every
one on the death of two members of the Board: R.B. Man Mohan and S.B. Teja Singh. He pointed out the urgent needs of the college and expressed hope that some of them would be met in the near future.

The Chief Guest endorsed the Principal's remarks about the urgent needs of the college and assured the audience that he would throw his full weight with the high-ups in the Ministry of Education when the question would come up for their consideration. To make this assurance doubly assuring he asked Shri P.N. Kirpal, who was present, to add his bit of help too. In his speech he stressed the need for thinking about the country and its problems in the broadest terms and not from a narrow point of view. India, he said, was not just a geographical unit of territory bound by the sea and the mountains but India really meant her people. Nothing should be done which is likely to injure the cause of the people of India. This was real education and its purpose today.

Shri P.N. Kirpal thanked the Chief Guest on behalf of the Board of Administration. He remarked that the credit for running the college and making it one of the foremost institutions in the town went to the Staff, the Principal and the students.

The function came to a close with nging the National Anthem.

## he Staff

We congratulate Shri R.C. Pillai and Irs. Pillai on the birth of their son.

## he College Union

The College Union held a welcome unction in honour of Principal K.S.「hapar.

Principal K.S. Thapar gave away the Jnion, Societies' and Gymkhana prizes to the winners at a special function arranged for the purpose.

## The English Literary Society

Shri R.K. Sud read a paper on 'Readng and Writing for Fun'. Mrs. Thapar nas in the Chair.

## The Gandhi Study Circle

Umesh Chandra B.A. Hons. III Year yot the 4 th prize for reading and discuss1 g his essay on 'Gandhiji's Concept of atyagraha' at the Gandhi Bhawan of the Jniversity of Delhi.

Dr. R.D. Bharadwaj attended the seminar.

## Employment Information and Assistance Service

The college continued the liasion with the University Employment Information and Assistance Bureau, University of Delhi. Shri S.M. Jhangiani acted as the Placement Officer for the college.

## The Science Association

On 11th February, 1966 the Science Association held a Science Conversazion embodying interesting and instructive
experiments in Botany, Zoology, Chemistry and Physics. Principal K.S. Thapar performed the opening ceremony.

## The Old Alumni Union

The Annual Get-Together of the Union was held on Sunday, the 13th of February, 1966. Principal Thapar, twenty members of the Staff and about 60 old students attended the function. They were served with tea. After tea there was a short programme of variety entertainment.

## Foreign Students Association and World University Service

On 10th March, 1966 a cultural group comprising students and teachers from the U.S.S.R. usited the college. A function was arranged in their honour, jointly by the Foreign Students Association and the W.U.S.

## Inter-class Tournaments

Inter-class tournaments were held during January and February, 1966. B.A. (Pass) won the Championship and B.Sc. were runners-up.

## Report of the Defence Committee 1965-66

Shri D.S. Bhalla, Secretary, College Defence Committee, has sent us the following Report for publication and information to our readers.
"Immediately after the outbreak of hostilities, the Defence Committee of the College (Morning and Evening) was formed in September, 1965, with the Principal as its Chairman and Shri D.S. Bhalla
as its Secretary. Necessary meassures of civil defence were initiated. Shri J.K. Jain did commendable work: he got all the glass-panes of doors and windows pasted with paper ; had twenty trenches dug around the college building; obtained the consent of hundred of students who were enthusiastic for donating their blood; and, above all, went to the Railway Station along with his volunteers and distributed lunch packets to Jawans twice. Shri D.S. Chaudhry put N.C.C. Volunteers on duty everyday to safeguard the College Buildings. Shri S.M. Jhangiani collected gift parcels and garments and passed them on to the authorities concerned. Mrs. M. Thomas brought wool from the Red Cross Society and, with the help of girls, knitted quite a number of jerseys.

In cash contributions also the colles played its part well. Spontaneous students went without their social func tions and gave Rs. 2,500 out of it $t$ the College Defence Fund; while anothe sum of Rs. $1,585 \cdot 22$ was collected fror them in cash. The members of th College Staff subscribed a sum o Rs. 2,373.76 towards this fund. Out o the amount so collected from the Morning shift alone (Rs. 6358.98), Rs. $3,905 \cdot 16$ was sent to the Nationa. Defence Fund ; and Rs. 2,000 to the Delhi University Women's Association. Rs. 550.02 was spent mostly on two lunch-packets (for Rs. 2.50 Jawans each) distributed at the Delhi Railway Statior under the aegis of the Delhi Universit! Women's Association. This leaves : residue of Rs. 3.80 in the College book. at present".
$\times \times \times$
"Idle men and idle tools must be recognized for what they are : a miserable, unforgiveable, unnecessary insult to human dignity and a brake on national growth."

## List of Prize Winners 1965-66

(A) ACADEMIC

UNIVERSITY EXAMINATIONS, 1965

| S. No. | Names | Class | Position |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| 1. | Nirmal Kanta | B.A. (Hons.) Hindi | I |
| in the College |  |  |  |
| 2. | Gopal Krishan | B.A. (Hons.) Maths. | I |
| 3. | Narinder Sharma | B.A. (Hons.) Pol. Sc. | I |
| 4. | Rita Chaudbry | -do- |  |
| 5. | Pradeep Banerji | B.A. (Hons.) English | I |
| 6. | Sudershan Lal Maini | B.A. (Hons.) Economics | I |
| 7. | B.A. (Pass) | -do- |  |
| 8. | Mahesh Kumar Satija | B.Sc. (General) | I |

## COLLEGE PRIZES

B.A./B.Sc. (Hons.) III year

| S.No. | Names |
| :--- | :--- |
| 1. | Ramesh Chander |
| 2. | Raj Kumari Keswani |
| 3. | Vinod Kumar Maini |
| 4. | Subhash Dhupar |
| 5. | Meera |


| B.A./B.Sc. (Hons.) II year |  |
| :---: | :--- |
| 1. | Shashi Punhani |
| 2. | Vijay Kumari |
| 3. | Madalsa Thadani |
| 4. | Rupinder Chawla |
| 5. | Aprajita Chaudhry |
| 6. | Pushpa Jain |
| 7. | Madhuresh Mathur |
| 8. |  |
| 9. | Lila Misra |
| 10. | Ashok Gupta Kumar |

B.A. (Hons.) I year

1. Saroj Bala

Subjects
Mathematics (Main) I
Hindi (Main) I
Economics (Main) I
Political Sc. (Main) I
Sanskrit (Main) I

Mathematics (Main) I
Hindi (Main) I
Political Sc. (Main) I
English (Main) I
Economics (Main) I
Sanskrit (Main) I
Political Science

Philosophy Subsidiary I
Sanskrit Subsidiary I
Mathematics (Main) I Special prize

Mathematics (Main) I
Philosophy (Subsidiary) I
PositionII
I
IPolitical Science

Subsidiary I1Mathematics (Main) I Special prize

| 2. | Asha Lata Gupta | Hindi (Main) | I |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3. | Mahesh Kumar Chhabria | Pol. Sc. (Main) | I |  |
|  |  | History (Subsidiary) | I |  |
| 4. | Ravinder Kaur | History (Main) | I |  |
| 5. | Bansi Lal Budhiraja | Economics (Main) |  | (Br.) |
| 6. | Vijay Bala Rana | Economics (Main) |  | (Br.) |
|  |  | Pol. Sc. (Subsidiary) |  | (Br.) |
| 7. | Lata Khemchandani | Economics (Main) |  | (Br.) |
|  |  | Sindini (Subsidiary) | I |  |
|  |  | Political Sc. (Subsidiary) |  | (Br.) |
| 8. | Niranjan Das Munjal | Sanskrit (Main) | 1 |  |
| 9. | Desh Sudha Gambhir | Hindi (Subsidiary) |  | (Br.) |
| 10. | Neena Sud | -do- |  | (Br.) |
| 11. | Anuradha | -do- |  | (Br.) |
| 12. | Pranjali Melta | English (Subsidiary) | I | (Br.) |
| 13. | Veena Vaswani | Economics (Subsidiary) | II |  |
| B.A. Pass III year |  |  |  |  |
| 1. | Pushpa Pathak | Aggregate | I |  |
|  |  | Political Sc. | I | (Br.) |
| 2. | Prabha Rawat | Aggregate | II |  |
|  |  | Philosophy | I |  |
| 3. | Bhagwanti Kewalramani | English | I |  |
| 4. | Neena Sood | Hindi | I |  |
|  |  | English | II |  |
| 5. | Prabha Malik | Hindi | II |  |
| 6. | Daya Kukreja | Economics | I |  |
| 7. | Chandra Gajria | Sindhi | I |  |
|  |  | Political Science | I | (Br.) |
| 8. | Purnima Lalwani | Political Science | I | (Br.) |
| 9. | Pratap Singh Rawat | Political Science | I | (Br.) |
| 10. | Prem Lata Birdi | Political Science | II | (Br.) |
| 11. | Kusum Vij | Sanskrit | I |  |
| B.A. (Pass) II year |  |  |  |  |
| 1. | Shakuntla | Aggregate | I |  |
|  |  | Economics | I |  |
|  |  | English | I |  |
|  |  | Hindi | I |  |
| 2. | Gulshan Chanana | Political Science | II |  |
| B.A. (Pass) I year |  |  |  |  |
| 1. | Pratap Singh | Aggregate | I |  |
|  |  | Mathematics | I |  |
|  |  | Hindi | II |  |



Shri Bhakt Darshan delivering the Presidential address.


Shri P.N. Kirpal thanking the Chier Guest.


Shri J.N. Kirpal and Principal K.S. Thapar escorting the Clief Guest to the dais.


Principal K.S. Thapar rading the Annual Report for 1965-196í.

| 2. | Prakash Moorjani | Aggregate | II |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | English | I |  |
| 3. | Sharmil | Hindi | I |  |
| 4. | Kishin Vaswani | Sindhi | I |  |
| 5. | Shahsi Bala Seth | Economics | I |  |
| B.Sc. (General) III year |  |  |  |  |
| 1. | Padma Rani Chawla | Aggregate | I |  |
|  |  | Botany | I |  |
|  |  | Zoology | I |  |
|  |  | Chemistry | II |  |
| 2. | Prema Lalwani | Aggregate | II |  |
|  |  | Chemistry | I |  |
| B.Sc. (General) II year |  |  | I |  |
| 1. | Asha Baweja | Aggregate | I |  |
|  |  | Mathematics | I |  |
| 2. | Rajni Mathrani | Aggregate | II |  |
|  |  | Botany | I |  |
|  |  | Zoology | I |  |
| 3. | Urmil | Chemistry | II |  |
|  |  | History of Science | 1 |  |
| 4. | Chander Bir Singh | Chemistry | 1 |  |
| 5. | Janki Devi Hiranandani | Physics | I |  |
| 6. | Prabhat Kumar Sood | Hindi | I |  |
| 7. | Sant Ram | Aggregate | 1 | Special prizes |
|  |  | Mathematics | I |  |
| 8. | Sarla Lala | Chemistry | I | -do- |
| B.Sc. (General) I year |  |  |  |  |
| 1. | Ravinder Kumar Mahajan | Aggregate | 1 |  |
|  |  | English | II |  |
|  |  | Chemistry | II |  |
| 2. | K. Jyothi | Aggregate | II |  |
|  |  | Chemistry | I |  |
| 3. | Usha Bhan | English | I |  |
|  |  | Zoology | I |  |
| 4. | Sundershan Jain | Botany | I |  |
|  |  | Hindi | I |  |
| 5. | Madan Lal Gupta | Physics | I |  |
| Pre-Medical |  |  |  |  |
| 1. | Kavita Kumari Dua | Aggregate | I |  |
|  |  | Chemistry | I |  |
| 2. | Swapna Bhattacharya | Physics | I |  |
| 3. | Mithlesh | Biology | I |  |
| 4. | Ved Gupta | English | I |  |

## (B) UNION AND SOCIETIES PRIZES



| Talk | Kumari Shobha Goswami (B.A. Hons. III year) |
| :--- | :--- |
| Music | Vimla Mathur (B.A. Hons. I year) |
| Recitations | Raj Kumari Keswani (B.A. Hons. III year) |
|  | Surendra Kapil (B.A.Hons. III year) |
|  | Saroj Bala Mehta (B.A. Hons. III year) |

3. Hindi Parishad :

| (a) | Inter-Class Debate | I | Abhay Kumar |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | II | Jagdish Chander |
| (b) | Inter-Class Kavita | I | Anil Kumari |
|  | Pratioogita | II | Surinder Kumar |
|  |  | III | A.K. Lakhima |

4. Science Association :

Paper Reading Contest on 'Atom for Peace'

Jugnu Bhatia
5. Punjabi Association
6. Planning Forum
8. Sindhi Association
A.K. Lakhima

I Miss Rajwant Kaur
II Harvinder Singh
I Surender Anand
II Bansi Lal Budhiraja
I Madalsa Thadani
Mohini Bhambhani
II Sarojni Varandani

## (C) SPORTS AND ATHLETIC PRIZES

Men's Events :

1. Dilbagh Singh

College Colour in Athletics
First in 100 Metres
First in 200 Metres
First in 400 Metres
First in Broad-Jump
All round best athlete of the year from amongst boys
2. Anil Sood
3. Sant Parkash

First in Discuss Throw First in Putting the Shot First in High Jump First in Hop-Step and Jump College Colour in Athletics First in 100 Metre Hurdles
First in Javelin Throw
Second in Broad-Jump

| 4. C.L. Chadha |  | First in Pole-Vault <br> First in Broad-Jump <br> Second in 100 Metre Hurdles <br> Second in Hop-Step and Jump |
| :---: | :---: | :---: |
| 5. | A.S. Daggar | First in 800 Metres |
|  |  | First in 1500 Metres |
|  |  | Second in 400 Metres |
| 6. | Om Parkash Kohli | First in Hammar Throw |
|  |  | Second in Javelin Throw |
|  |  | Second in Putting the Shot |
|  |  | Second in 100 Metres |
| 7. | Sham Ballabh Aggarwal | Second in 200 Metres |
|  |  | Second in 800 Metres |
| 8. | Vijay Kumar Bedi | Second in Discuss-Throw |
|  |  | Second in Hammar Throw |
| 9. | Ashok Kumar Tandon | Second in 1500 Metres |
|  |  | Second in 5000 Metres |
|  | Ravinder Khanna | First in 5000 Metres |
| $11 .$ | Ravinder Kakkar | Second in High Jump |
| $12 .$ | K.K. Ohri | Second in Pole-Vault |
| 13. | Ramesh Chopra | First in Sports Photography |
| $14 .$ | Ashok Khanna and Party | First in Relay Race |
| 15. | Daljit Singh and Party | Second in Relay Race. |
| Women's Events : |  |  |
| 1. | Rita Sahai | First in High Jump |
|  |  | First in Putting the Shot |
|  |  | Second in 50 Metres |
|  |  | Second in Broad-Jump |
|  | All round best athlete of the year from amongst girls |  |
| 2. | Sheela | First in 50 Metres |
|  |  | First in Broad-Jump |
|  |  | First in 100 Metres |
|  |  | Scarf in Athletics |
| 3. | Nirmala | Second in High Jump |
|  |  | Second in Putting the Shot |
| 4. | Avinash Saraf | First in 800 Metres Walking |
|  | Usha Khanna | Second in 100 Metres Race |

6. Aruna Rajani
7. Veena
8. Jasbir Chaudhry
9. Krishan Lal Gera
10. Ashok Kapoor
11. Ravinder Khanna
12. Suresh Kumar
13. S. Sundram
14. Birbal Jawa
15. B.S. Sidhu
16. Surinder Sahney
17. Miss Santwana Bannerje
18. Om Parkash Kohli
19. Prem Singh Chauhan
20. Rajinder Panwar
21. Vinod Maini
22. S.U.O.B.S. Sidhu
23. Cdt. Sgt. Vinod Sethi
24. S.U.O. O.P. Kohli
25. S.U.O. Sukh Versha Vohra
26. Cadt. Capt. J.P. Dayanı
27. Sham Ballabi Aggarwal

Second in 800 Metres Walking
First in Discuss-Throw
Second in Discuss-Throw
College Colours
Colour in Cricket
Colour in Cricket
Scarf in Cricket
Scarf in Cricket
Colour in Hockey
Colour in Hockey
Scarf in Hockey
Colour in Badminton
Scarf in Badminton
Colour in Basket-Ball
Colour in Volley-Ball
Colour in Volley.Ball
Colour in Table-Tennis
N.C.C. Colours
N.C.C. Colour
N.C.C. Colour
N.C.C. Prizes

All round Best Cadet of the year Army Wing.
All round Best Cadet of the year N.C.C. Girls.
Atl round Best cadet of the year Naval Wing. Ali round Best cadet of the year Arty Wing.

## Subordinate Staff Race

1. Tara Chand

First
2. Saithu Natn

Se.ond
Administrative Stafi Handicap Race

1. Ganga Ram Sharma

First
2. Amar Natil

Secund
(Teaching Staff Musical Chair Race)

1. S.P. Kapoor
2. Krishaı Kumar

First
Sicond
Inter Ciass Tournament
B.A. ( $\mathrm{PA}, \mathrm{SS}$ )

## (D) GYMKHANA EVENTS

## Men's Events

| 1. Wheel and Barrow Race | C.L. Chadha and Ashok Kumar Khanna (First) <br> O.P. Kohli and Suresh (Second) |
| :--- | :--- | :--- |
| 2. Potato Race | C.L. Chadha (First) |
| Sham Ballabh Aggarwal (Second) |  |

## विषयानुक्रम

१．सम्पादकीय
२．कल्पना के सहारे
३．माधवी
४．मेमना
x．श्रद्धा－पुष्प
६．तुम नील गगन के
७．इतिहास ओ्रोर २६ जनवरी
૬．चुटकुले
ع．जीवन की उजड़ी राहों पर
१०．क़ंबारे सपने
११．कृपया इसे मत पढ़िएगा
१२．सोगन्ध का बन्धन
१३．इनकी भी सुनिये
१४．ह्ंसी के गोलगप्पे
१४．चाहे तुम मानो न मानो
१६．समाजवाद पर गांधीजी के विचार
१७．घधूरी कल्पनायें
१5．फूल एवं कांटे
१६．ग्राधुनिक नारी
२०．इंटरव्यू की प्रतीक्षा
२१．ग्रनमोल बोल
？२．गीतों की देवी
२३．शद्धाञ्जलि

श्रनिलकुमारी सक्सेना ？
रयामवल्लभ श्रग्रवाल ？
रमेशकुमार＇चिश्रा＇
उषा खन्ना 0
पुष्पा माथुर e
प्रेमप्रकाश बस्रा १२
प्राशा ढोगरा १४
उषा शर्मा १४
मांगेराम उदास ใू
श्रनिलकुमारी सक्सेना २६
इन्दु काचरू ใह
उमेशाचन्द्र सक्सेना २०
श्रशोक बिह्तरी माथुर २३
कुमारी शोभा २そ
ग्रनिलकुमारी सक्सेना २६
उमेशचन्द्र सक्सेना २७
कुमारी राजनन्त ३२
रमेशकुमार＇fित्रा＇३३
विजयलक्ष्मी नैय्यर ३३
रमेशकुमार ‘चित्रा＇३४
नरेन्द्र कौर（सग्रहीतत）३ぬ
स्न̈हलता ३ऐ
श्रनिल कुमारी सक्सेना ३乡

## सन्पादकीय

पाठक हृन्द,
'देशा' पत्रिका हिन्दी विभाग का इस वर्ष का द्वितीयांक श्रापके सम्मुख है । श्रापकी श्रोर से जो श्रपूर्व सहयोग मुभे प्राप्त हुश्रा है उसके प्रति मैं ह्दय से भाभारी हूँ। 'देशा' के इस श्रंक का समर्पंएा करते हुए संंप्रथम मैं उन प्रतिभाग्रों घो धन्यवाद देती हूँ जिनकी रचनाश्रों से 'देशा' का कलेवर सुसज्जित है घोर जिनके सहयोग से ही में दे देश' का यह घंक श्राव तक वहुँचाने में समर्थ हो सकी हूँ।
'देश' के ग्रापके हाथों में पहुँचने से पूर्व देशा की परीक्षा का एक बड़ा श्रह्याय समाप्त हो चुका है। सीमा की रक्षा में सन्नद्ध घमासान युद्ध को शान्ति में परिवनित कर हमने एक महान कार्यं किया है। यह कारं हमारी परम्परा श्रौर संशकृति के श्रनुकूल है। किन्तु इसके लिए हमें कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा। हसकी कल्पना हर भारतवासी को है। इस महायज में हमारे न जाने कितने जवानों ने प्रारा दिए, न जाने कितनी ललनाश्रों ने भ्रपने सिन्दूर को बलिदान किया। छूतिहास उन वीरों का सदैव कृतज्ज रहेगा । पिद्धले कुछ महीनों में हमें न जाने क्याक्या सहना पड़ा। देशा से लालबहादुर जैसा एक महान नेता, महान विचारक ग्रोर दृढ़निइचयी सपूत उठ गया। सम्भवत: राष्ट्र की यह हानि कई वष्षो तक पूरी न हो सकेगी। उन सभी दिवंगत श्राहमां्रों के प्रति, जिन्होंने कि राष्ट्र के यज्ञ में धपनी भ्राहुति

दी, हमारा मस्तक श्या से नत हो जाता है। समय बदल जाएगा किन्तु भारत की स्वाधीनता ज्योति में उनकी स्र्तित-ज्योति सदैव प्रज्व लित रहेगी !

पाठको ! 'देशा' पत्रिका के माध्यम से मैं एक घन्य संदेश श्याप तक पहुँचाना चाहती हूँ। 'देश' घ्रापका है, श्राप देशा के हैं। देशा श्रापसे सदैव समुचित सहयोग की श्रपेक्षा करता है। श्राशा है कि भविध्य में भी अ्रापके सह्योग द्वारा 'देश' भपने श्रस्तिड्व को बनाए रखने में समर्थ ह्टो सकेग। द्रस में इससे भी श्रधिक उत्कृषट कोटि की रचना सामय्रो का समावेश हो सकेगा। 'देश' के प्रस्तुत श्रक में कहानियां, लेख व कविताएं सभी कुछ प्रस्तुत हैं। श्राशा है, सब कुछ मिलाकर देशा ग्रापका मनोर जन करने में समरं हो सकेगा।

श्रन्त में में उन बन्धुप्रों के प्रति धुभकामनाएं घरीवत करती हूँ जो कि इस वर्ष विद्यालय से विदा लेकर श्रपने भविष्य निर्माएा के झ्रगले सोपान पर जा रहे हैं। उनसे मुभे इतना ही कहना है कि वे जहाँ भी जाएं ‘देश' एवं 'देशबन्धु’ की स्पृति लेकर उसका नाम उज्ज्वल करें। उनसे मुके हतना ही कहना है कि-
'बाट जोहता लक्ष्य तुम्हारी,

> बढ़े चलो श्रो राही !

कहीं भटक न जाना मग में, रहो नित्य विशनासी। ध्रनिल कुमारी सक्सेना

## कल्पना के हीं सहारे

इयामबलल धप्रवाल (द्वितोव वर्ष)
सांस कब तक चल सकेगी
प्राण कब तक रह सकेगे
प्राह कब तक टिक सकेगी--

तुम क्षितिज के उस किनारे पर खड़ो हो,
मैं रिखर पर एक पर्वत पर खड़ा हूँ!
कर्प्पना करता त्रिय उस रूप को,
श्रश्रु की धारा बही श्रब नेत्र से ।
किन्तु केवल श्रांसुग्रों के हो सहारे,
सांस कघ तक चल सकेगी
प्राण कब तक रह सकेंगे
घ्राह कब तक टिक सकेगी--

याद मुझको हैं तुम्हारे मधुर परिचय के प्रथम क्षण जब बही थी स्नेह की वह दिव्य धारा।
प्रेम से मैने निहारा ट्यार स तुमने पुकारा
ग्रासरा ग्रब भी प्रिय उस व्यार का है
किन्तु केवल ग्रासरे के ही सहारे--
सांस कब तक चल सकेगी,
प्राण कब तक रह सकेंगे,
श्राह कब तक टिक सकेगी!

## "माधवी"

## —रमेश कुमार ‘चिच्रा' बी० ए० श्रानसं (श्रन्तिम वर्षं) हिन्बी

एकान्त मुके बहुत श्रच्छ्ञा लगता था, उस दिन भी जबकि मैं सभी गृह कार्यो से निवृत होकर झ्र गने बगीचे में भ्राकर बंठी तभी रेडियो के तारों का भनभनाता गीत मेरे कानों में गूंज उठा !
'जजो बात होनी है वह बात होके रहेगी रोकेगा तू कसे बढ़ते कदम तूफान के यही तो है इक बात जो बस में नहीं हन्सानके बादल श्रगर भुकेंगे तो फिर कहां रुकेंगे बरसात होके रहेगी जो बात•….... वो लोगतो नादान हैं लड़ते हैं जो तकदीर से यह्ट श्राग से जलती नहीं कटती नहीं शामशीरसे यह् मर्जी है भगवान की बात होंके रहेगी $\cdots{ }^{\prime \prime}$ -ाीत तो समाप्त हो गया परन्तु भ्रजीब सा प्रभाव मुभ पर छोड़ गया ! उसी समय मैं भागकर श्रवने कमरे में श्राकर सुबक पड़ी एकान्त चुभें डसने लगा ! ॠौ $\cdots$ ग्रोर शा भी तो कोई नहीं उस बैगले में सिवाय 'मिन्नूं के । \{मन्नू' एक माभ्र मेरी। सन्तान थी भोली निरीह स? ! जिसे गुड़िया के 它ल से ही अ्रवकारा न मिलगा था। भला वह क्या जानती 'ममी' की उदसी को, उनकी तसवीर के सम्मुख़ जाकर में फफक उठी। देवता तुल्यं मेरे पति ‘राके श' कुछ समय के लिए वाहर गये हुए थे ! न जाने एकान्त से न घकराने वाली मैं 'fमन्नु' को उसी कमरे छ्छोड़कर श्रपने पति के कम ? में जाकर वहीं उनकी तस्तीर के सामने सिर टिकाये उनका व्यार पाने के लिए व्याकुल सी हो गई। जब भी कभी मैं उदास हो उठती तभी वह तड़व उठते

ग्रौर कह देते ! "माधवी ! तुम्हारे पास तो सभी कुछ है सुन्दर बँगला, सुन्दर बच्ची श्रीर फिर मुक्के $\cdots$ शायद मेरा प्यार ग्रधूरा है जो तुम इस प्रकार किसी समय व्याकुल सी होकर खानोशी को धारएा कर लेती हो ।"

यह राब ₹ मेरे कानों को बेध देते, में चुपचाप उनकी छाती से सिर टिकाए श्रपने ग्रतीत को भूलकर उनके व्यार भरे हार्थों का स्पर्शा पाकर फिर बच्चंां की तरह खिलखिला उठती। परन्तु श्राज उन्हें पहली बार ऐसे समय झ्रपने से दूर देखकर मैं पागल सी हो उठी श्रोर बेबस मछली के समान तड़प उठी तभी याद कर उठी उन दिजों की जइ में श्रभी छ्रोटी सी 'मिन्नू' की तरह भोली थी $\cdots$ !

मरा बचपन का नाम था 'मधु'। भोली भाली बचची के समान में धर्म की ग्राड़ में पलने लगी ! 'माँ बाप' की एक माश्र सन्तान थी मे ! 'धर्म' ग्रोर पग्रार' के भ्राँचल में र्द कर पलने लगी जन्र भी पिता जी सांयकाल माँ' के साथ बैठकर भ जन करते मैं भी उनकी गोदी में बैठकर ग्रपनो भोःी-भाली मधुर धत्रनि से ईइवर के संगीत में हूब जाली। 'मां' 'बाप' छोटीटी सी बच्ची को इस प्रकार भक्ति में संलग्न देख कर निहाल हो उठते कभी भी ऐसी शानम न ग्राई जब क्रि मैंने अ्रवनी धुन में ईइवर को नर्ही पुकारा हो $1 \cdots$ धीरे धीरे समय बीतता गया भला इसमें स्था येत्व कहाँ। दुनिया की ग्रनोखी बततों से दूर में ग्रवनी धुन में मस्त हायर-संकेन्डरी करके कालिज में प्रविष्ट हुई।

कालिज में प्रविष्ट से पूरं 'माँ बाभ' में विवाद छिड़ु गया, खैर 'मां’ की इच्छा के सम्मुख पिताजी को भुक्का पड़ा। मां नहीं चाहती थी कि उसकी एकमाप्र बच्ची उच्च शिक्षा प्राप्त न करे: ग्रतः मुभे कालिज में डाल दिया गया ! ग्रारम्भ में में कुछ घबराई। न जाने इसकी दुनिया कैसी होती है! सुना है लड़के भी लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तो फिर क्या हुश्रा वह हमें थोड़े ही कुछ कहते हैं, परन्तु स्कूल की कई लड़कियों की जातें सुनककर में उलभनों में पड़ गई !

कालिज की दुनिया मेरे लिए निराली थी मुभ. जसी भोली-भाली श्रनज़ान लड़की का भला दुनिया से क्या वास्ता था तभी कुछ नवीन बातों का पता मुभे चतुर सहेलयों द्वारा चला परन्तु में उनकी भाषा न समभ सकी।

परन्तु एक दिन दुर्भाग्य के बादलों ने मैडराना शुरू कर दिया। ग्रनायास ही दूर के शिरंत के किसी श्रनजाने व्यक्ति ने हमारे घर कदम रखा मेरे बचपन श्रोर भोली भाली खातों से प्रभावित होकर श्रजीब सी भाषा का प्रयोग फरने लगा। में हैरान थी मैंने ग्रपनी सखी का बताया कि यह कंसी बाते हैं। बह बोली-जजानती हो माधनी ! वह तुमसे क्या चाहता है "यार !"
"भ्ररी मैं तो उसे बड़ा प्यार करती हूँ श्रौर प्रोर वह मुभे श्रच्छा भी लगता है।"में बोल उठी। तभी सखी मुक्करा कर बोली "मेरी बन्नो तुम्हें धीरे धीरे सब बना चल जाएगा" परन्तु शायद वह ग्रजनबी रिरतेदार कुछ् समय परचात् दूर चला गया ! न जाने क्यूं कभी-कभी में उसे याद्य कर लिया करती तभी एक दिन उसने मेरे पश्र में न जाने कौन सी मीठी-मीठी मुक्कराहट भर दी श्रौर न जाने किस भावावेश में ग्राकर मैने भी उसे पश्र लिख दिया। पत्रों का व्यवहार तो था ही परन्तु वह पत्रों तक ही सीमित था $\cdots$ ! पर एक दिन वही ग्रजनबी जिसका नाम ‘रंजन' था श्रा पहुँचा-स्यनायास हमारे घर

## के द्वार पर श्रा पहुँचा !

'ममाँ•'माँँ ‘रंजन' ग्राया है" खुझी से में चीख उठो। मां हैरान थी fजस 'रंजन' से इतना शर्मातो थी 'भ्राज उसे पाकर कितनी खुरा है इधर उधर ऐसे भाग रही थी मानो पांवों पर पर लगे हों। तभी 'मा' श्रोर रंजन' बातों में डूब गये। 'रंजन' ने माँ को बताया कि उसने कई पत्र माधवी को डाले जिसका उत्तर भी मुभे मिला। परन्तु उसने ग्रपदको यह क्यूं नहीं बताया कि मेरी भी ग्रच्छछ जगह नौकरी लग गई है इसी प्रकार दोनों ग्रपनी बातों में मस्त थे कि मैं कह $\cdots!$ तभी रंजन मेरे कमरे में श्राया श्राज पहली बार एकान्त में रंजन को पाकर घजरा गई। ह्म दोनों पत्र व्यवहार से ही निकट ग्राये थे तभी न जाने मैं घझराकर एक ग्रोर उसे हटाकर बाहर भाग कर न जाने कहां छुप गई। रंजन' मुस्करा दिया न तो कुछ बात ही भोर न ही $\cdots$ ! जाने से पहले ‘रंजन' ने भरी निगाहों से मुæे देखा मेरी निगाहें नीचे थीं परत्तु उसे बिद्धुड़ता देख मैं पागल हो उठी। मुभे रोता कमरे की श्रोर बढ़ता देख माँ भी छाकुल हो उठी तभो 'रंजन' को मेरी तरफ भेजा 'जा पागल इसे चुप करा' फिर वही तकांत्र था 'नंजन' ने भरी ग्र्राखों से मुभे देखा जंसे ही उसने मेरा हाध पकड़कर कुछ कहना चाहा, मैं तड़प कर पीछे हटट गई-कुछ चाह कर भी न बोल सकी। जाते समय 'रंजन' के कुछ शब्द मेरे कानों से टकराए "भाधवी, तुम भोली हो अ्यभी तक 'ट्यार' शब्द से अ्रपरिचित हो परन्तु कभौ कोई गलत कदम न उठाना $\cdots$ मेरा इन्तजार करना $\cdots{ }^{\prime \prime}$

मुभे वया पता कि ‘प्यार' क्या होता है 'इन्तजार' कसा ‘इन्तजार' किसका इन्तजार $\cdots$ हां ‘रंजन' मुभेंश्रच्छध बहुत है वह दूर चला गया बहुत सोच विचार के परचात् इस निष्कर्ष पर पहुँची कि शायद इसे ही 'प्यार' कहते हैं।

परन्तु समय न जाने क्या से क्या बना देता है हुसती मुस्कराती जिन्दगी में तूफान खड़ा हो गया

एक दिन माता पिता के श्रापसी विवाद का शिकार मैं बन गई। शायद ‘रंजन का कोई पत्र श्राया होगा इसलिए किताजी तड़प उठे "क्या तुम इसीलिए लड़की को ह्यायर एजूकेरान देना चाहती थी" उस बढ़ते वाद. विवाद को में सुन न सकी ईईवर में वि₹वास रखने वाली मैं श्रपनी बेबसी पर रो उठी। मूर्ति के सामने पहली बार रोई। शायद मेरी दुख की घड़ियों का भ्रारम्भ यहीं से था।
मेरी बातों पर किसी को विश्वास, न होने लगा। मेरी चाल-ढाल पर नजर रखी जाने लगी। उचच विचारों का ‘रंजन' भी इसका शिकार बन गया ग्रोर एक दिन सुनने में भ्राया कि 'रंजन' $\cdots$ । श्रोह यह मैंने क्या सुना रोती हुई मैं चीख पड़ी। 'रेंजन' इस दुनिया में नहीं रहा श्रचानक वहु किसी दुघंटना का शिकार हो गया! याद ग्रा गईं मुभे वह धड़ियां जब उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, परन्तु मैंने श्रपना हाथ पीछे कर उसकी न जाने किस श्रभिलाषा को ठुकरा दिया था। 'व्यार' साद्द से ग्रनभिज्ञ में उसके लिए तड़qने लगी परन्तु उसकी मृश्नु पर श्रन्त हो गया मेरी इच्छाश्रों का भी।

तभी श्रपने भोलेपन में में ग्रन्य किसी का शिकार बन गई । पिताजी के दोसत का लड़ेका 'चन्द्र' शायद पिताजी का भुकाव उनकी ग्रोर था। एम० ए० में पढ़ रहा वह श्रनायास ही मेरी ग्रोर श्राकषषत हों गया परंतु में उससे दूर रहती। दुनिया को उस समय में कुछ कुछ समभ,ने लग गई थी 'रंजन' के शबन्र मुभे, भभकोरते रहते, '"मेरा इन्तजार करनाकभी गलत कदम न उठाना। ‘नारी' के पवित्र रूप को धार या किं.ये में बी० ए० फाइनल में जा पहुँची परन्तु पिता जी का विशवरस न पा सकी। मां के ममत्व में पलती धार्मिक विरवास को लिए मैं प्रागे बढ़ रही थी कि एक दिन फिर बवंडर उठा खड़ा हुग्रा। चन्द्र के लिए पिता जी उत्तेजित हो उठे परन्तु मैं बेबस सी सुबक उठी। उसने पिताजी के समक्ष कह दिया 'कि 'माधवी' मेरी मिन्र हैं ग्रोर दससे बढ़कर कुछ

नहीं" शायद पिताजी दोस्ती का श्रथं गलत समभ बैंे। परन्तु चन्द्र की बातों के श्रागे वह भुक गये। मेरी ग्राँलों में चन्द्र के प्रति भ्रद्धा उमड़ पड़ी।

तमी एक दिन मेरे सूनेपन जीवन में 'राकेश' बहार बन कर छा गया। कालिज की तरफ से पिकनिक पर गये, हम सत में राकेश भी एक था ! ग्रागरे के सुन्दर श्रौर प्यार भरे वातावर्या में हम पिकनिक पर गये ! गाड़ी की तेज गति के साथ ही किसी की शरारती एवं मासूम निगाहों को ग्रपनी ग्रोर विशेष रूप से भांकता देखकर में सकपका सी गई ! परन्तु घीरे धीरे न जाने क्यूं मैं, जो श्रब '‘ुरु' की तरफ से श्रन जान बन चुकी थी, भुकने लीी !
'ताज' की संगमरमर की दुनिया में मुभे भी किसी की दुनिया का सहारा मिला। समय बीतता गया। जहां एक ग्रौर 'राकेश' का साहस मुभे एक श्रोर भयतीत कर देता श्रोर दूसरी ग्रोर नवीन देरया बनकर जीवन का सन्देश देता।

परन्नु पिता जी के श्रागे में कुछन कह सकती थी फिर 'राकेश’' भी तो मेरे लिए श्रनजान व्यक्ति था मेरी जैसी भोली-भाली लड़की को देखकर शायद वह भी कोई जाल बिछ्छा रहा हो फिर 'रंजन'...। ग्रागे मैं कुछ न सोच सकी "गलत रास्ते पर कभी मत चलना 'माधवी" यह शब्द मेरे लिए दीवार की भांति ग्सड़े हो जाते ! तभी बी० ए० की परीक्षा देकर मैं विवशा होकर उसे भूलनं का प्रयहंन करने लगी परन्तु फिर भी न जाने क्यूं समय-स्र्रमय 'राकेखा' की भोली-भाली बातें मुभे रह रह कर व्यथित करती।

रिजल्ट श्राया परन्तु इतना सन्तोषषदायक न रहा। विता जी म्रौर भी कोधित हो उठे उनका खिचाव अ्रौर भी बढ़ गया। इकलौतो सन्तान होकर भी मैं मुरभाई कली के समान रहृने लगी, परन्तु तभी मुभे कुछ समय के लिए बाह्र भेज दिया गया। वहां से एक दिन वापिस भ्राने पर मेरी भेंट ग्रचानक 'राकेश' से हो गई । $૬-७$ मास प₹चात्

वह मुभे अ्रजीब रूप में मिला। शारारती राकेश श्रब कुछ गंभीर रूप लिए था। न प्रब उसमें चंचलता थी श्रोर न श्रन्य युवकों जैसी श्रल्ह्ड़ता। ग़म्भीरता का बाना पहने ६.७ मास में इतना बदला रूप पा कर मैं मुस्करा दी तभी 'राकेश’ के स्वर गूंज उठे "मधु शायद अभी तक तुमने मुभे पहृचाना नहीं में उन पुरुपों में नहीं जो $\cdots$ मैं तुम्हें $\cdots$ " न जाने मैं इतनी विभोर हो उठी उन शब्दों को सुनकर! घुर मेरे कदम एक श्रनजान दिशा की श्रोर बढ़ने लगे !

उसके परचात् कई मास व्यतीत हो गये। पिता जी की प्र|fिक स्थिति खराब रहने लगी। भ्रतः चिवशा होकर मैंने नोकरी कर ली फिर $\cdots$ फिर $\cdots$ एक दिन मुभेक 'राकेइ' की सबल बाहों ने रास्ते में रोक लिया। कभी न मुरकराने वाली में भ्रनायास उसे श्रपने रास्ते में देखकर मुरकरा दी। श्राज ‘राकेश' दुनिया के लिए बदल चुका था फिर भी मेशा बनकर मेरे सामने ग्राया ! ग्रैर मुभे उसी प्रकार सादा सा देखकर चीख उठा "मधु श्राज मैं तुम्हें कुछ कह्ने ग्राया हैँ, ग्राज तक मैं चुगचाप तुम्हें देखता रहा, परन्तु ग्रब मेरे से कुछ नहीं सहा जाता बोलो——ोलो तुम्हें क्या हो गया है ? मे $\cdots$ में तुम्हारा हाथ मांगने अ्राया हू…।’ इतना कहकर 'राकेश' ग्रनायास ही सुबक उठा। हैरान थी में, पुरुष की इतनी सत्यता ग्रौर पविन्रता देखकर! मेरे जीवन की सब घटनाग्रों से से परिधित वह मेरा हाथ मांग रहा था! प्रथम बार मैं न जाने क्या सोचकर खिलखिला पड़ी। 'रकेशा' घबरा उठा, परन्तु फिर सम्भल कर मुभे,

श्रपनी बाहों का सहारा देकर एकान्त में 'देवालय' में ले गया ! मैं भी एक निष्राएा सी, जिसके जोवन में कोई प्राया फू"क रहा था, प्रेरएा से प्रभावित होकर चल पड़ी !

श्राज प्रथम बार मैंने किसी पुरुष के हाथों में श्रपना हाय देकर जीने का वायदा दिया। परन्तु न जाने वयूं मैं ‘राकेश’ से चिदा लेते ही घर ग्राकर फिर फूट-फूट कर रो उठी। 'रंजन', 'चन्द्र' एक.एक की याद श्राकर मुभे भभकोरने लगी। मैंने कोई़ बुरा कार्य तो नहीं किया ? "'रंजन', भ्रगर मैंने कोई गलत कार्य किया हो तो मुभे क्षमा कर देनामैं तुम्टारा इन्तजार न कर सकी - रो उठी में !"

तभी एक दिन ‘राकेश’ समाज की ऊँचो दीवररों को तोड़ कर पिता जी की इच्छा के विपरीत श्रपनी सत्यता के बल पर मुभे जीत कर ले गया $\cdots$ श्रोर $\cdot \cdot$ श्रोर उसके श्रतुल्य प्यार को पाकर मैं श्रपना श्रतीत भूल गई. $\cdots$ 'राकेश' एक देवता बन कर मेरो बहारों का स्वामी बन गया, ग्रोर हम दोनों दूर, समाज के थपेड़ों को सह कर भी सुन्दर से बंगले में रहने लग गये ।

ग्राज ‘राकेश' उच्च ग्राफिसर ग्रोर ‘fमन्नू' जैसी भोली भाली बेटी का पिता था ग्रोर में $\cdots$ तभी देखा 'fिन्नू' मेरे पास रोती हुई श्राई ग्रौर तब 'राकेश' की प्यारी सी तस्वीर को एक श्रोर रख कर मैं चुपचाप कराहती हुई ग्रपने श्रनजान रास्ते की श्रोर बढ़ गई-वह्ट रास्ता जो मेरे पति का परिचित रास्ता था $\cdots$ प्वार का रास्ता।

## मेमना

ऊषा बन्ना (बी. ए. प्रथम वषं)

श्राज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो सूर्यं देवता पृथ्वी पर बहुत कुपित हो रहे हैं, कोष से जलते हुए उनके नेत्र प्रगिन बरसा रहे हैं। सर्वत्र निस्वब्घता का वातावर हा है। गर्म हवा का कोई भोंका श्रा जाता है जिसके कारसा शाखश्रों के हिलने की तथा पत्तों के गिरने की श्रावाज़ हो जाती है। पड़ोसियों का द्वार भी शायद सुला है क्योंकि इस गर्म भोंके से वह भी खटकने लगता है।

इतनी सह़ज गर्मी में मन तो नहीं कर रहा बाहर जाने को, पर जहूरी काम से स्टेशन जाना ही है। इस कारएा बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूं। सिर पर फेल्ट रखता हूँ भ्रोर धूप के च₹मे को पोंछ कर अ्यांखों पर चढ़ाता हूँ, ग्रौर वाहर निकल जाता हूँ। पर यह कवच तो मुभे सूर्य के ग्राकमा से नहीं बचा पा रहा। बुरी तरह पसीना पू रहा है, जिसे पोंछते पोंछते रूमाल विलकुल भीग गया है। गर्मी के बावजूद भी चलता जाता हूँ: रास्ते के वृक्षों की छाया में जब चल रहा होता हूँ तो पांव स्वयं ही धीमे पड़ जाते हैं। धूप में चाल जरा तेज़ हो जाती है। पंरों में बूड हैं, पर फिर भी पर जल रहे हैं।

ग्रब मोड़ उक पहुँच गया हूँ। मेरे विचार में यहाँ तक एक तिहाई रास्ता कट चुका है, गिरजा स्टेशन के अ्राषे रास्ते पर है ; वहीं जाकर कुच्छ \{िश्राम करूगा। मुभे ग्रपने चलने की तथा दूर किसी चक्की की कु-कु की श्रावाज्ञ श्रा रहो है। श्भब गिरजा भी दिसाई देते लगा है। दिल करता है कि उड़ कर

वहाँ पहुँच जाऊँ। एक साईकल वाला वास से गुजरता है दिल करता है कि इससे बिना पूछे ही पीछे के खाली कैरियर पर बंठ जाऊँ पर साहस नहीं पड़ता। साईकल का पैउल खराव होने के कारणा ठक-ठक की ध्रावाज़ हो रही है जो अमश: द्र होती जाती है।
fिरजे के पास पहुँच गया हूँ। इसके बरामदे में प्रैठा सफेद रंग का मेमना कितना बूबसूरत लग रहा है ! गिरजा तो शायद रविवार को ही खुलता है पर यह् तो fित्य यहाँ बैठा होता है। शायद प्रभु के बेटे को पूजने रोज ही श्राता है। मैं भी कुछ विश्राम करने गिरजाघर में चला श्राता हूँ ।

मेमना शायद किन्हीं विचारों में खोया हुम्रा है। क्षोंकि उसे मेरी उपस्थिति का पता नहीं चलता । मैं उसे श्रवनी उपस्थिति जताने के लिये उसे पुचकारता हूँ। वह मेरी श्रोर श्रधखुली श्राँसों से देखता है श्रोर मुंह फेर लेता हैं। मुभे उसकी अदा बहुत भाती है, श्रोर मैं उसके मुंह को प्यार से पकड़ कर हाथ केरता हूँ, पर वह में में बोलकर ही चुप हो जाता हैं। वह श्रब खड़ा हो गया है शायद उसे मेरा प्रन्ना श्रच्छा नहीं लगा। शायद उसकी विचारधारा मेरे धाने से ट्टूट गई हैं, इसी काराए वह् उठ गया है। "भच्छा भाई तुम ही यहाँ बैठो, में चलता है," कह. कर में जाने लगता हूँ किन्तु किसी बच्चे के रोने की शावाज सुनाई देती है। इधर देखता हूँ पर कोई दिखाई नहीं देता, "होगा कोई, गिर गया होगा घ्रथवा किसी बच्चे से भगड़ पड़ा होगा" प्ररे।

यह क्या सट•सट की श्रावाज के साथ बचे के रोने की प्रावाज ऊँची होती जा रही है। जहूर इसे मार पड़ रही हैं। लगता है यह श्रावाज गिरजे के पीछे से ग्रा रही है इस'लए मैं बाढ़ का काम दे रहे पोधों को पीछे हटाता हूँ। एक श्राध काँटा भी चुभ जाता हैं, कमीज भी उलभ गई है किन्तु किसी तरह बाढ़ को पार कर ही लेता हैँ। श्रन्दर काफी बड़ा मैदान है जिसमें एक छोटी सी ईमारत भी बनी हुई है पर मेरी नजर तो उन बच्चों पर श्रटकी हुई है जो ग्रवने नन्हें.नन्हें हाथों में फाबड़े पकड़े इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। उनके पसीने घू रहे हैं घोर वे हाथों से मुंह का पसीना बार-बार छिटक देते हैं । श्रधिकतर बच्चे नंगे पाँव हैं, वे कभीकभी भ्रपने एक पैर को उठा लेते हैं ताकि दूसरे को कुछ राहत मिल जाए। कभी-कभी पपने पैर का भंगूठा भी उठा लेते हैं। कोने में खड़ा एक मासूम बचचा चिल्ला-चिल्ला कर रो रहा हैं। उसके शरीर से ग्राँसू ग्रोर पसीना एक साथ नगर रहा है । उसके छोटे-छ्छोटे कपड़े मैले श्रोर फटे हुए हैं । रोतं-रोते वह ज्यों ही कुछ बोलता है उसको तड़ाक से बेंत पड़ती जिससे वह् श्रोर जोर से रोने लगता है। यह बेंत मारने वाला एक काले से रंग का सामान्य कद का दुबला सा नवयुवक हैं। हरी कमीज, नीली पेंट तथा ऊँचे बाल किये हैं । लगता हैं, ग्रादिवासी है। पर उस्सके गले में पड़ी तावीज़ पर बनी ईसा की फोटू उसके ईसाई होने का परिचय दे रही है। वह एकाएक मेरो उपस्थिfते से सकवका जाता है श्रैर शायद मेरे विषय में कुछ सोचने भी लगता है। मैं उसे सोचने का मंका दिये व्रिना तथा कोई भूमिका बाँधे बिना उससे पूछता हैं क्यों साहृ, भाप इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं। में सोचता हूँ कि वह मेरे से कह पकता था कि ग्राप कोन होते हैं पूछने वाले । पर वह कुछ नहीं कहता, शायद मेरी साहबी पोगाक का प्रभाव। बड़ो नम्रता से उत्तर देता हैं. "牧रे साहृब, यह बच्चा बहुज उदद्रवी है जो

काम भी कहता हूँ नहीं करता ।"
"इसे नम्रता से समभाइये, हसका मतलब यह तो नहीं कि श्राप इसे इतनी निर्दयता से पीटें ।"

सभी बन्चे काम छोड़ कर हमारी श्रोर देख रहे हैं, पर पास कोई नहीं श्रा रहा। मार खाने वाला बच्चा झ्रभी तक रो रहा है। मैं फिर कहता हूँ, 'यह देखिये इस बेचारे को ललीरें पड़ गई हैं दया नहीं ग्राती ग्रापको इस मासूम को पीटते हुए ?" उसके कोमल मुंह पर से श्रापकी उंगलियों के निशान बता रहे हैं कि उसे बहुत पीटा गया है। वे बचेचे शायद मेरे हस्तक्षेप से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मानो श्राँखों ही ग्याँँबों मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हों। मार खाने वाला बच्चा श्यब नहीं रो रहा बलिक श्रपनी झ्राँखों को बाँह से पोंछते हुए मेरी घोर देख रहा है।
"ग्राप शायद श्रष्य। $\%$ हैं ?"
"जी द्रा में इस स्कूल का भ्रध्यापक हूँ। इस स्कूल का नाम सैंटं $\cdot$ है ।"
"ग्राप इन बच्चों से क्या काम करवा रहे हैं ?"
"कल fगरजे में बड़े पादरी ग्रा रहे हैं इसलिये सोचा कि घास-फूस उखड़दा कर जमीन बराबर करवा ली जाए।"

मैं चुप हो जाता हूं। कुछ सोचने लगता हूँ। भ्रह्यापक संहब श्रप चे पैरों से नहीं जूनों से मिट्टी ठोंक २हे हैं। वह भी शायद कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में ही। बच्चे वैसे ही खड़े हैं मार खाने वाला बच्चा श्रब चुप हो गया है। धूल से भरे मुंच से ग्रास्सू द्वारा धोई हुई जगह स्पष्ट दिखाई दे रहै है। वह मेरी ग्रोर न देख मार के काररा पड़े हुए उभरे निशानों को देग़ रहा है। में उस बचेचे के पास जाकर उसे पुचकारता हूँ उसको हिचकी बंध जाती है। उसे किसी तरह चुग कराता हूँ तथा मास्टर साहब से प्रार्थना कहता हूँ कि वह ग्रागे से किसी बच्चे को यूं न मारा करें। हालांकि जानता हूँ कि
(शेष पृष्ट 11 पर)

## "ध्रद्वा-पुष्प"

## पुष्पा माशुर [बी० ए० द्वितीय वर्ष (हिन्दी-विशोष)]

फिर वहीं कमल के समान सुन्दर चमकता चेहारा, भोली-भाली बड़ी सुन्दर श्राँखें, गुलाब की पंखुड़ियों के समान होंठ-कितना श्राकर्षएा एवं म्रनुवम चेहरा था वह, श्रैर मिसेज चटर्जी ने स्वयं उस मासूम बच्ची के प्रति एक घ्रद्भुत स्नेह श्रोर श्राइचर्य ममश्रित भावना रखते हुये सुख का ग्रनुभव किया, वह उसके बारे में जितना सोचती थीं उतना ग्रधिक निकट का सम्बन्ध प्रतीत होता था। नित्य-प्रति के कार्यंकम की भाँति श्राज भी मिसेज चटर्जी ने जसे ही बस से उतर कर सामने की श्रोर हीष्ट्पात किया तो उनका हृदय बरबस ही खिल उठा। सामने एक दस-ग्याश्ह वर्ष की गोल चेहरे वाली फटे-मेले कपड़े पहंने एक बच्नी थी परन्तु साथ ही वंहु एक विशेष श्राकर्षखामयी लहरों से लिपटी प्रतीत हुई। मिसेज चटर्जी को यह मालूम न हो पाया कि ग्रा₹र्षंया की यद बेल किस प्रकार हरी हो चली थी। उससे भी श्र'धक ग्राइचर्य उन्हें इस बात का था कि उस बच्ची के मुग्ब पर एक हर्ष-मिश्रित चमक उत्पन्न हो जाती थी, जैसे ही वह मिसेज चटर्जी को ग्रपनी ग्रोर देखता हुप्रा श्रनुभव करती थी। वह्ट लड़की प्रति दिन बस स्टाप के निकट स्थित पार्क के एक कोने में हाथ में एक छोटा सा थैला लिये बैठी रहती ग्रोर मिसेज चटर्जी को रोज सुबह-रागम अ्याफिस ग्राते•जाते एक-टक निद्दारा करती।

सौ में से एक ग्रति सुन्दर व्यक्तित्व रखनेवाली习ंर दो नन्हे मुन्हे बच्चों की माँ होने के परचात् भी मिसेज चटर्जी ने पहले तो इस बात को साधाराग

मानकर टालना चाहा, परन्तु उनके हृदय-पटल पर उस बच्ची की श्राकृति ने पूरार्पूपेा अ्रपना शधिकार जमा लिया था। भ्रनेकों बार ग्राफिस में काम करते समय उन्हें उसका रुयाल श्रा जाता तो, सहसा उनकी कलम रुक जाती ग्रीर वह उसी के बारे में सोचा करतीं ग्रोर ग्रीखिर वह ग्रपने ममत्व की उत्सुकता को रोक न पाईं श्रोर उन्होंने उसके बारे में जान कारी प्राप्त करने का निशचय किया।

एक दिन उन्होंने जल्दी-जल्दी श्राफिस का काम समाप्त किया; घर लौटने के लिये भ्रपने निश्चय का पालन करने की तीब्रनम श्रभिलाषा हृद्य में लिये हुए। उनके हर्ष का पारावार न रहा, जब उन्होंने देखा कि झ्याज वही बच्ची इस समय भी वहीं पर बैठो हुई थी जஏकि लौटते समय उनके हृद्य में उस बच्ची के मिलने श्रोर न मिलने की सम्भावना कभी उठती शौर कभी fिरती हुई ग्रनुभव हो रही थी। वह लम्बे-लग्बे कदम बढ़ाती हुई उसके पास पहुँचीं, ग्रौर वह लड़की भी उन्हें झ्रपनी ग्रोर ग्राता देखकर श्रचानक सकपका गई श्रोर तुरन्त सँभल गई जब उसने घ्यान दिया कि उससे कोई सवाल पूछा जा रहा है। "ऐे तुम्हारा नाम क्या है," प्ररन था मिसेज चटर्जी का।
"रामकली" संक्षिप्त-सा उत्तर मिला ।
"रहती कहाँ हो ?" उन्होंने पूछ्छा ।
"उधर पेड़ के नीचे" कह कर उसने दूर दिशा की ग्रोर संकेत किया।

मिसेज चटर्जी एक क्षएा करीं ग्रीर सोचने लगीं,

किजनी सरल एवं मधुर है यह रामकली! सहसा एक विचार कोंध गया उनके मस्तिषक में ताकि उसे बातों में लगाया जाय श्रोर उन्होंने एक रुपये का नोट देकर कहा—"जरा सामने की दुकान से रुपये के ट्रटे पैसे ला दो"

वह चली गईश्रोर मिसेज चटर्जी उसको लगातार एक निगाह से देखे जा रही थीं। कुछ क्षरा व्यतीत होने पर वह वापिस श्राई श्रोर बोली ।
"यह लो बहन !" यूं तो शब्दों में ही न कोई चमत्कार था ग्रोर न ही कोई मुख्य श्राकर्षाएा था परन्तु सह्टा यह 'बहन' सम्बोधन मिसेज चटर्जी को बड़ा भला प्रतीत हुग्रा श्रोर वह श्रपनी जिज्ञासा को रोक न पाइं ग्रौर उनकी जिज्ञासा प्रत्यक्ष शब्दों में श्रा गई बोलीं वह "रामकली, श्रच्छा बताश्रो तुमने मुभे बहन क्योंकहा ?" यूं तो प्रशन परिस्थिति को देखते हुए स्वाभाविक था, परन्तु इस प्रश्न ने मानो रामकली के दु.खपूर्यं हृदय रूपी नहर में एक कंकड़ उछा लने का काम किया श्रोर फलस्वरूव उसमें से श्रश्रुवात की लहर उमड़-चुमड़ कर उठी श्रोर उसके नयनों में श्राँसू श्रा गये। यह देख मिसेज चटर्जी श्राइचंगंचकित रह गईं। उनकी समभ में कुछ न श्राया उन्होंने उसे ग्रावाज दी।
"ग्रो रामकली! "परन्तु उत्तर नहीं मिला प्रोर श्रब उसकी ग्राँसू की बूंदें सिसकियों में परिवरित हो चुकी थीं। मिसेज चटर्जी ने श्रनुमान लगाया कि श्रवइय ही उस बच्ची का नवनीत-सा कोमल ह्दय ठेस खा चुका है ग्रोर ये ग्राँसू की लड़ियाँ उसका प्रत्यक्ष प्रमाएा थीं।

सहसा रामकली ने ग्राँसू पोंछे प्रोर श्रपने होंठ कसकर दबाये। लगता था जैसे उसने सहनशोलता का लम्बा घूँट पी लिया हो श्रोर मोन भंग करती हुई बोली, "ददीदी, मेरी भी एक बहन थी बिलकुल ग्राप जसी, रंग-रूप, श्राकार, श्रावाज, सब कुछ श्राप जसा मोर फिर..."

प्रभी उसका वाक् पूरा भी न हो पाया था

कि मिसेज चटर्जी ने उसे श्रपनी जीवनी बताने को कहा। उन्हें उसके श्रोर श्रपने बीच श्रार्मीयता की लहरें उठती-fगरती प्रतीत हुईं। एक ठंडी साँस ले कर उसने कहना प्रारम्भ किया !
'ददीदी, मैं एक ऐसे गरीब परिवार की लड़की हूँ जो कि श्रपना भोजन दोनों समय जुटा पाता। जब तक मुभे होश झ्राया, मुभे ईईवर ने माता. पिता के प्यार से वंचित कर दिया। बस मुभे तो श्रपनी दीदी जो मुभ से चार.पाँच वर्ष बड़ी थी, उससे श्रत्याधिक स्नेह था श्रोर उस स्नेह की सीमा पर मैने श्रपनी बहन को एक मंदिर में रखा जिसकी वह् एकमात्र प्रतिमा थी। शायद इसका कारएा यही था कि वह भी मुभे जी-जान से चाहती की।हम श्रपने छोटे वाले चाचा जी के पास रहा करते थे ग्रोर कभी किसी ने एकदूसरे से श्रलग कोई कार्य नहीं किया। एक बार दूर के रिरते के एक चाचा मेरी बड़ी बहन को भपने घर ले जाने के लिए श्राये ग्रोर जब मैंने यह सुना तो मेरा ग्रन्न पानी सब कुछ छुट गया परन्तु दीदी को वह ले गये श्रोर तुरन्त ही दो दिन बाद वापस भेजने का वायदा कर गये। वहु दिन मेंने किसी तरह हैँस-रोकर विता दिये श्रपनी बहन के चले जाने पर मुभे कुछ न भाता था।
"तीसरे दिन मैं ग्रति प्रसन्न थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन शायद मेरे जीवन की सबसे श्रमूल्य निधि प्राप्त होने वाली थी। परन्तु ईइवर को मेरी यह खुरी ग्रसहनीय थी।
"उस शाम को मैं बिलकुल तंयार बैठी थी श्रपनी दीदी का स्वागत करने के लिये। मैं कुछ थोड़े से बाजार से फूल भी ले ग्राई, एक तो मेरी दीदी को फूल अ्रधिक त्रिय थे ग्रोर दूसरे में उन्हें बड़ा समभकर उन्हें पूज्यनीय मानती थी। परन्तु शाम को एक ठ्यक्ति ग्राया, जोकि मेरे चाचा का परिचित था, उसने जो सूचना दी, उसने मुभे मानो श्राकाश से उठाकर धरती पर ला खड़ा किया। उसने बताया कि जिस ट्रेन से मेरी बहन भाने वाली थी वह ट्रेन दुर्घटना

का \{िकार हो गई श्रोर मेरी बहृन का देहढ़न्त हो चुका था 1 ',
"वह एक क्षाए रीं ग्रौर ग्राँसू पोछ्छने लगी तुरन्त ही बोली, ग्रोर उस दिन तो मेरा दिमाग पागल सT होगया। मैं तुरन्त उस घर से भाग चली एक श्रनजान दिशा की घ्रोर। मुभे याद है कि मेरे चाचा ने मुभे पकड़ने का प्रयास किया परन्तु मुभमें तो बिजली की-सी फुर्ती झ्रा गई थी। वह सफल न हो सके घोर मैं तब से यहाँ हूँ। वड घर मुभे काटने को दोड़ता था इसलिये मैं यहाँ अ्रा गई ग्रोर मेरा विशवास है कि वह्ट ग्रभी मरी नहीं है ग्रोर जब से भ्रापको देखा, मुभे भ्रपना विइबास दढ़ होता सा प्रतीत हुग्रा।" ग्रोर एक क्षरा रुक कर बोली, "ठहरो दीदी" उसने ग्रपने थंले में से कुछ मुरभाये से फूल निकाले

श्रीर मिसेज चटर्जी के चरएां में रखती हृई बोली, "तुम्हें मेरी सोगन्घ है, दीदी, तुम इन्हें ग्रस्वीकार न करना यह 'श्रद्धा पुष्प' मैं कब से लिये भटक रही हूँ । श्राज तुम्हें उसका प्रॅत रूप जानकर श्रीपत कर रही है" कह कर वह तुरन्त भाग गई घ्रोर मिसेज चटर्जी उसको देखती रह गईं। उनकी समंभ में न श्राया, उसे किस प्रकार रोकें।

श्राखिर उन्होंने उन "श्रद्धा पुष्पों" को समेटा श्रोर घर चल दीं उनमें उन ' श्रद्धा-पुष्पों'" की उपेक्षा करने का साहस न था ग्रैर उस दिन के बाद वह उन्हें कभी दिखाई न दी। उनका विचार है कि शायद उसे भय हो कि मैं उसके "श्रद्धा-पुष्पों" को श्रस्वीकार न कर दूँ इसी भय से वह सामने नहीं श्याई।

## ( पृष्ठ 8 का शेष )

बढढ़ का काम करते हुए पौधों से मास्टर साहब घ्रोर बेत बना लेंगे, फिर भी उनके हाथ से बेंत लेकर ट्रुकड़े-टुकड़े करके फेक देता हूँ श्रौर बिना कोई शब्द बोले fिकलने लगता हूँ।

मेरे कानों में ईसा के शाबद बार-बार गूंज रहे है," मैं बचचों से प्यार करता हूँ ।" बार बार मेरी प्राँग्बों के सामने ईसा मसीह की वह तस्वीर झ्या

रही है जिसमें इन्होंने एक मेमने को उठाया हुग्रा है भ्रौर पुचकार रहे हैं।

स्टेशान से वापस मैं बस से ही श्राता हूँ। बस गिरजे के पास रुकती है तो मुभे फिर किसी बच्चे के रोने की श्रावाज़ सुनाई देती है। मैं गिरजे की घ्रोर एक निगाह फेंकता हूँ। मेमना श्रब भी वहाँ पर बैठा हुश्रा है श्रौर शायद सोया हु ग्रा है।

# नुम नील-गगनके नीले उर पर मोती बनकर छाते हो 

प्रेम प्रकाश बत्रा [बी० ए० तृतीत वर्ष]

कल-कल करता नीरव बन में
बहता है सरिता का पानी !
गंभीर सभी निद्रा में हैं
सोये रहते जग के प्राणी!!
जब नहीं सुनाई देती है
चहूं ग्रोर फिसी की भी वाणी!!
तब उतर नदी के निर्मल जल में दोपावली मनाते हो। तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो ।।

जब नहीं चन्द्रिका कहीं दृष्टि
में श्रन्तरिक्ष पर श्राती है ! रजनी काली चुनरी में जब रजनीचर हूप बनाती है ! ! श्रौर शिशिार ऋतु को तोष्र पवन जब कड़-कड़ दांत बजाती है ! !
बीहड़ बन में रुके पथिक को मार्ग तुम्हीं दिखलाते हो।
तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो।
मृदु राग सुनाकर पक्षी तो
निज-निज नीड़ों में जा सोये !
घ्रैर विरह सुधाकर के पादप
जल भर-भर श्रांखों में रोये ! !

सब घ्रोर उदास पड़े तुमने
जब जगती के प्राणी जोये !!!
तब राग उठाया निर्झर, ने तुम जल में तान लगाते हो। तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो।।

क्या रंग बिरंगी खिली कली
है देबों की फुलवारी की!
या जिखरे मोती माला से
रजनी-पति गगन-बिहारी की!!
या जुगनू हैं करते जगमग
साड़ी में रजनी नारी की ! ! !
तुम नित नीरव नक्षत्र श्ररे ! श्रनुपम छवि में मुसकाते हो । तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो ।।

दिन भर के थके हुए प्ररणी
जब बस्त्तर पर सोने जाते।
या भोर ग्रंधेरे कृषक कभी
निज खेतों को बोने जाते ! !
तुमसे दृग उनके श्रलग नहीं
तब एक घड़ी होने पाते !!!
तब बैठ गगन से जग रचना की, सारी कथा सुनाते हो । तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो ।।

श्रमृत रजनी-पति की किरणें
जब घरणी पर बरसाती है।
पावस का लेकर सन्देश्रा
घनघोर घटायें श्राती हैं।!
घोंकों पर तीक्र पवन के जान्त
गगन में खेल रचाती हैं !!!
घनुपम रजनी में 'प्रे’’ तभी तुम, श्रपना नृत्य दिखाते हो । तुम नील गगन के नीले उर पर मोती बनकर छाते हो ।।

## इतिहास ज्र्रोर 2६ जनवरी

[म्राशा ठींगरा बी० ए० द्वितीय वर्ष (पास)]
(१) २६ जनवरी भारतवर्ष में गरातन्र्र दिवस के रूप में प्रतिवषं मनाते हैं। परन्तु इसके भ्रतिरिक्त भी इस शुभ दिन को ऐतिहासिक घटनाप्रों में अ्रपना महत्वपूर्या स्थान प्राप्त है ।
(२) २६ जनवरी सन् १२३० को हुमायूं ने शेरशाह को जीता था।
(३) र६ जनवरी सन् १७३० को भारत की राजधानी दिल्ली में नादिर साह ने प्रवेश किया था।
(૪) २६ जनवरी सन् १७ह२ को टीपू सुलतान ने घ्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था।
(久) २६ जनवरी सन् १६६२ को बम्बई में

उच्च न्यायालय का निर्माएा हुप्रा ।
(६) २६ जनवरी सन् ६ち३२ को घ्रंग्रेज्ञर्वप्रथम काबुल पहुँचे।
(७) २ः जनवरी सन् १५६ह को स्वेज नहर का निर्माएक हुप्रा ।
(Б) २६ जनवरी सन् ३५ऽ२ को कलकता, बम्बई श्रोर मद्रास तक टेलीफोन द्वारा सर्वप्रथम समाचार भेजा गया।
(ह) २६ जनवरी सन् १55४ को पोटं बन्दर स्टेशन का निर्मरा हुग्रा।
(१०) २६ जनवरी सन् १हप७ को काइमीर वंधानिक रूप से भारत में विलीन हुग्रा।

## चृृल

ऊषा श्राf [बी० ए० हिन्दी श्रानर्स तृतीय वर्ष]

एक रिक्षक महोदय शीघ्रना से पग बढ़ाते बस स्टाप पहुंचे । संयोग से जो बस श्राई वह, काफी भरी हुई थी, श्रतः उन्हें खड़ा ही रहना पड़ा । दिवयोग से उसी बस में एक सीट पर एक छ्छार्रा बंठो हुई थी। छात्रा ने श्रादर भाव से उठ कर शिक्षक महोदप को बैठ जाने को कहा, तो शिक्षक महोदय चट से यह कहते हुए बंठ गए कि क्षमा करना जरा भुभे जल्दी पहुँचना है।

एक लेखक महोदय ने श्रपनी एक रचना किसी $प$ पनें प्रकाशानार्थ भेजी साथ ही सम्पादक के नाम पत्र में लिख भेजा कि मेरी इस रचना का हर शबबद मूल्यवान है श्रतः मुभे हर शब्द का उचित मूंय्य प्राप्त होना चाहिए । एक सप्ताह बाद लेखक महोदय को एक रजिस्ट्री fमली जिसमें इस रचना के साथ, उसके बरात्वर शब्दों में श्रन्य कागज पर षन्यवाद के जब्द लिखे थे श्रोर उस पर लिखा था कि कृपया प्रपनी रचना का परिश्रम गिन लें।

किसी कक्षा में रिक्षक भाषएा दे रहे थे। भाषता का विषय बड़ा भ्पस्पष्ट था प्र्रोर ग्रधिकांश छात्रों की समभ में नहीं श्रा रहा था। प्रगली पंक्ति का एक विद्यार्थी ऊन कर ऊंघने लगा ग्रोर उसने ग्रांखें बन्द कर लीं। शिक्षक का ध्यान जब गया तो पूछा, "कयों जी, तुम सो रहे हो ?" विद्यार्थी चटपट सम्हल कर बोल़ा "ज़ी नहीं में ॠापके भाष्या को बड़ा रस ले कर सुन रहा हूँ इसी लिए मेरी ग्रांखेंंबन्द हो रही हैं।

बाजार से लौट कर पिता जी बोले कि कोई चीज न ले जाने की वजह से में गेहूँ नहीं लाया। मेरा छोटा भाई पास ही खड़ा था चट से बोला "ईपता जी ग्राप श्रपनी जेबों में ले घ्याते ।"
$\times \quad \times \quad \times$
छ: ‘वर्ष की नन्ही बबली सोते-सोते श्रवना फाक चबा रही थी। मां ने भंभोड़ कर जगए के पूछा "क्या खा रही है ?"बबली सोते-सोते बोली "मलाई खा रही हूं"

## जीवन की उजड़ी राहों पर

मांगेराम उदास [बी० ए० द्वितीय वर्ष]
जीवन की उजड़ी राहों पर, में श्रागे बढ़ता जाता हूँहर पग पर ठोकर लगती है
हर गांव पर दु:ख का वहा है हर मोड़ पे तूफान भ्राता है मंजिल से दूर ले जाता है
मैं गिर कर भी उठ जाता हूँ जीवन की उजड़ी राहों परकहीं लोम मोह के बंधन हैं कहीं लज्जा टांग श्रड़ाती है कहीं श्राशाग्रों के स्वप्नों पर निराइा पंख फैलाती है
में बिलस-बिलख रह जाता हूँ जीवन की उजड़ी राहों परकागज के नोटों की कड़कड़ में निर्दोष जवानी रोती है छोटे सिककों की रुनझुन में श्रबला ष.ी श्राह् कसकती है
बहरा बन सुनता जाता हूँ जीवन की उजड़ी राहों परक्षुधा की घ्र्रग्नि बुझाने को
यौवन पोताम्बर श्रोढ़ ढला सब ॠण का ब्याज चुकाने को सौन्दर्य घट के बीच बिका
सब सुन कर भी सह जाता हूँ जीवन की जजड़ो राहों पर-

## कुंवारे सपने

## घfिल कुमारो स₹क्षेना [बी० ए० श्रानसं (तृतीय वर्ष)]

चिता धू.धू कर के जल उठी। बड़ी-बड़ी लाल व नीली लपटें लकड़ियों के कोर से निकलने लगीं। दूर भ्रस्ताचल को जाते हुए सूर्य देव की रक्तिम प्राभा ग्रोर चिता की लपटों में मानो कोई ग्रन्तर न था। शान्त नदी में सूर्य एवं चिता दोनों के प्रतिबिन्ब मिलकर एकाकार हो रहे ये। पास ही चिता के सामने सिर भुकाए इवेत साड़ी पहने बंठी थी एक बीस बाईस वर्ष की ग्युवती कर्या। बड़े-बड़े कजरारे ढालों जैसी घनी केशराशि उसके गोर मुख को ग्रधचिच्धारित करती हुई पीठ पर विखरी पड़ी थी। करुार बुत बनी बैठी थी। ग्रांखों में श्रांसुप्रों का नाम भी न था ककतं ग्यविमूढ़-सी हो रही थी वह्द। सब कुछ झ्रप्रन्याशिन-सा लग रहा था। सिर भुकाए ग्रपलक झून्य नेत्रों से ताक रही थी वह अलती fचता को।

चट चटाख चटाख लकड़ियों के चिटकने की ग्रावाज झ्राई । चिता की लपटों में जंसे घ्यनेकों चित्र उभरने लगे । कहएा को लगा जसे लवटों ने एक नन्ही ह्ठीली बालिका का रूप ले लिया है। बारा ! ऊँ ऊँ $55 \cdots$ मैं तो तिताब लूंदी तिताध। बुग्रा पली़ हैं चाचा पलते हैं में भी पलूंदी। ले दीजिए न बाबा। बाबा हंस पड़े। हो ला दूंगा किताब मैं रानी विटिया को। मेरी रानी तिरिया खून पढ़ेगी फिर उसका क्याह होगा। क्यों ठीक है न रानी गुड़िया । वाबा ब्याह क्या होता है ?.बाबा को लगा जसे सारा भोलापन हस नन्ही बालिका की ग्रंखों में उतर ग्राया है। हंस कर बोले बाबा-ब्याह में

सुन्दर-नुन्दर गहने ग्रोर कपड़े पहना कर तुभे दुन्लन बनाएंगे एक सुन्दर-सा दूल्हा ग्राएगा। क्या घच बाबा ! श्रोर बालिका ताली बजाती भाग गई। चिल्लाती हुई ग्रन्दर की श्रोर भागो, बाबा मेरा ब्याह तलेंदे में दुल्हन बनूंदी थून सुन्दल•मुन्दल तपले श्रोल दहने पेनूंता। ग्रोर बाबा श्रपनी श्राखों में सारा वात्सल्य भर कर उसे जाते देखते रहे ।

चट चटाचट ! चिता को एक लकड़ी चिचक उठी। चित्र बदल गया बालिका कुछ्ध सज्ञान हो गई है। ब्याह के नाम पर तालियाँ बजाने के बजाए श्रब वह लजा जाती है ग्रोर पलके नीची कर लेती है। बाबा स्नेह में भर कर पीठ पर हाथ फेर कर कुछ कह उटते हैं में श्रपनी करुाा किटिया का व्याह संनिक भफसर से कहुंगा। मेरी कहाएा मेम साहब बनेगी। वह लड़ाई में जाएगा खून बहादुर होगा। श्रोर बात्रिका लजा कर सिर भुका लेती है उसके नेत्रों के समक्ष एक सजीले नव जवान की तस्वीर उभरने लगती है। बलिष्ठ शऱीर रोबीला छ्रोर श्रा₹ंषंक चेहरा संनिक की वर्दी पहने वह चित्र प्रोर मी स्पष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि वह्ड जै माला लिए खड़ी है ग्रोर वह संनिक उसके द्वार पर श्राता है वह दोड़ कर उस के गले में जमाला डाल देती है।

चट चट चटर्रर 555 चताब धप। एक बड़ोसी लकड़ी जल कर चटक कर नीचे धप सो खिसक पड़ती है। पहलन चित्र घुंधता पड़ जाता है एक नया चित्र उभर भ्राता है। युवती कहता़ कालेज जाने के लिए तैयार हो रही है । सुबह का ताजा

भ्रेखजार उसके सामने है। उसके नेत्र सहसा एक समाचार पर जाकर श्रटक जाते हैं $1 \cdots$..भारतीय सामा पर चीन ने कल भारी हमला किया। हमारे जवानों ने बहादुरी से मुकाबिला किया किम्तु श्रचानक हमला होने के कारा हमारे बहुत से जवान खेत रहे। भारत की उत्तरी सीमा पर चीनी फोजों का भारी जमाव है। हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं म्रोर सुरक्षा की पूरी तैयारी की जा वही है। '…करसाा ग्रागे न बढ़ सकी। मां की झ्यावाज़ श्राई-""खाना खा लो बिटिया नहीं तो कालेज को देर हो जाएगी" $\cdots$ ग्रोर कहाएा "झ्भाई मां" कह्ट कर रसोई की ग्रोर चली गई। कह्या लाना खा रही थी किन्तु उसकी रुचि खाने में नहीं हो रही थी। मुद्रा कुछ खोई-खोई-सी हो रही थी। "क्या हुश्रा बिटिया चुप क्यों हो ?"...कर्याा को चुप देख पूछ बैंी मां। "कुछ नहीं मां" कह कर कहुया पुन: भोजन में लग गई। जल्दी-जल्दी कुछ कोर निगल कर वह उठी श्रौर पुस्तकें उठा कालेज चली गई। किन्तु ग्राज उसका मन किसी बात में न लग रहा था। काश ! कि वह भी इस श्राड़े समय में राष्ट्र के कुछ काम श्रा पाती। बार-बार उसके ग्रागे बचगन के उस सजीले युवक का चित्र उभर घ्याता बह धीरे से बुदबुदा उठती $\cdots$ काश ! कि ऐसा ही होता। तीसरा पीरियड शुरु होने वाला है किन्तु उसका मन पीरियड में जाने को नहीं हो रहा है। "कहराा श्ररी यह्टाँ बैंडी क्या कर ₹ही है तू !" सुषा का स्वर सुनाई पड़ता है श्रोर चोंक पड़ती है
 सुधा यूं ही कलास में जाने का कुछ मूड नहीं बन रहा था सो यह्हीं बैंठी रही कहो तुम किंधर से श्रा रही हो बया कलास भ्रटंड करने का इरादा नहीं है। ।" "द्यरी क्या तुभे मालूम नहीं करएगा ? बात यह है कि श्राज fिभसपल सह्वं का नोटिस है कि तीसरे ग्रोर चौथे पीरियड में क्लास नहीं होगी क्योकक इस समय में एक संकटकललीन सभा का ग्रायोजन किया

जा रहा है। उठ चल सुरंगे जरा क्या कहते हैं।" दोनों सभा भवन की घ्रोर चल दीं। सभा हुई। भिंसिपल साहत्व ने ग्रवने भाष्या में विद्याधियों से राष्ट्र की तन मन धन से सेवा करने की मांग की। भाषएा सुन कर कहएाए को लगा जैसे वह भी श्रपने प्यारे देश के लिए कुछ् कर सकती है। उसके ह्राथ सहसा कानों की बालियों से जा लगे। थोड़ी ही देर में कर्याए मंच पर थी। हाथों में गले की चंन, बालियाँ ग्रोर श्रंगूडी थी। प्रसिपल साहब इन्हें स्वीकार कीजिए घ्रोर प्रिसिपल भद्धा एवं ₹नेह्ट से विभोर होकर देखते रह गए कहएाए की ग्रोर।

संध्या होते करुााए घर लौट रही है किन्तु इरीर में सुबह् जसा भारीपन नहीं है वरन् जाने कहाँ की स्फूरत उसमें भर गई है। लगता है जैसे वह ग्राकाश में उड़ी जा रही हो। वह प्रसन्न मन घर पहुंचती है। कितावें मेज पर पटक कर भ्रावाज देती है। "'माँ भूख लगो है कुछ खाने को है तो दे दो।"... "प्रा जा fिटिया चाय तैयार है।" श्रोर करुाा रसोई में जा पहुँची। $\cdots$ चाग्र पीते-ीीते मां पूछ बैठती है बिटिया तूने झ्रपने जेवर क्यों उतार कर रख दिए सूने घ्रंग श्रचन्दे नहीं लगते ${ }^{\prime \prime} . .{ }^{\prime}$ माँ मैंने वह जेवर सुरक्षा कोष में दे दिए हैं ${ }^{\prime \prime} \cdots$ सुन कर माँ का मुव बदल गया; क्रोध में जाने क्या क्या कह कह रही हैं किन्तु करणाए को जैसे हस स₹से कुछ कुछ मी मतलब नहीं ; वह ग्राज प्रसन्न है बहुत प्रसन्न, जैसे कोई ग्रमूल्य निधि पा ली हो उसने ।

चटर चटर-चट-चटाख पट-एक ध्रोर मोटी लकड़ी जलकर बिसक गई; जली लकड़ी हग्ने से चिता की ग्राण ग्रोर तीव्र हो गई । विता की लपटों में एक मोहक चित्र उमर उठा। शाहैनाई बज रही है द्वार पर बँदनवार बाधे जा रहे हैं, मंड़ सज रहा है। बाहर सइ दोड़-धूप में मगन हैं। कर्रा को सखियां सजा संवार कर दुल्हन बना रही हैं। श्राज रिटायर्ड मेजर प्रकाश सिह की पोत्री एवं कंटन राजेइचर दयाल की पुत्री करुाा का विवन्ट

है कैष्टन स्त्रदेश से। करुएा का ₹त्रव्न कुछु－कुछ सव हो रहा था । उसे पति रुच में कुंप्रते सेपनों में उभरने वाला वही सैगिक नौजवान मिल रहा है। सखियां छेड़－बाड़ कर रही हैं। करुणा लजाकर नीचे मुख कर लेती है，ग्राँखों के ग्रागे वही सजोला सैनिक युवक्र उभर ग्राता है। बाराज झ्राई श्रोर करुएा ने दून्हे के वेरा में सजे स्व देशा को जपमाला पहना दी। करुएा सुहुागिन बन गई।
 लट्ठा जलकर लुढ़क पड़ा，चिता श्राधी से जगादा जल चुकी थी।＂बहू ग्ररी बह़ यहां तो च्रा बेटा ।＂सरस की ग्यावाज पर कहरात शगन कक्ष से बाहर ग्रा गई ।＂क्या है माता जी ？＂．．．．．．＂बहू ！बेगा जा सुदेशा दफ्तर से श्रानेवाला होगा। जा बेटा उसे भूख लगी होगी कुछ बना दे श्रचछ्छा ！जा बेटा जीती रहो । श्ररी हां सुन，मे से सुे़ेश को खीर ब ुुत पसन्द है म्रान खीर ही बना दे ।＂＇स्रच्छा माता जी＂ अभ्रीर करुगा रसोई की भ्रंार चली गई। खीर बन चुकी है। सहसा सवे़ेश की ग्रावाज गूंज उठती है．．．＂माँ भूख़ लगी है।＂．．．＂लाई बेटा श्रमी लाई। बहू ग्ररी घ्रो बन्ते वेटा सुद्रेश के लिए नाइता ले जा ।＂खीर से भरा कटोरा लिए करुएा रायन कक्ष की ग्रोर चली जाती है।＂वर्दी पीछे उतारिएग। पहले कुछ खा तो लीजिए＂—दरत्राजे में घुसते हुए करणाा ने कहा ग्रीर वह कटोरा मेज पर रब देती है $1 \cdots$＇‘खीर तो बहुत बढ़िया बनी है करुएा किसने बनाई है ？लो तुम भी तो खाग्रो＂आौर दो चम्मच जजरदस्ती करुा के मुख में ठूंस दिए स्त्रदेश ने ।＂यह खीर तुमने बनाई होगी करुा ।＂ ＂जी＂कहकर सिर भुका लेडी है कर्या।＂सच करुएा कितनी मिडास है तुम्हारे इन हायों में। जी चाहता है＂ूूम लूं उन्हें श्रोर कर्या ने स्वदेश के चौड़े वक्ष पर सिर रख दिया। सहसा मां की घ्रात्राज से चौंक गए दोनों।＂सुद्रेशा ！बेटा देख तो कौन आया है तुभे पूछडा है बे डा ।＂झाया माँ＂

कहकर उठ खड़ा हुप्रा—＂में ग्रभी माता हूं कहराा； देखूं तो कौन है ？＂
＂साहत्र！बड़े साहत्र ने यह चिट्ठी ग्राप को दिया है＂स्वद्रेश ने श्रर्दली के हाथों से पत्र ले लिया। पत्र पढ़ता हुग्रा वह कक्ष में श्रा जाता है ＂कगा है यह ？＂पूछ्य बैठती है करएा। ।＂कुछ नहीं युद्ध का निमंत्र्रा। मे रा सामान तैयार कर दो मुभे भ्राज रात की गाड़ी से कच्छ में जाना है। वहां पाकिस्तानी फीजों से हमारी लड़ाई हो रही है，मुभे उसका नेतृत्व करना है।＂＂क्या कहा श्रापने सच．．．＂जैसे चौंक पड़ी करुा़।

थोड़ी देर बाद स्वदेश करुाा से विदा ले रहा था 1 ＂भ्रच्छा कहए। भगतान ने चाहा तो फिर मिलेंगे ।＂＂ऐसान कहो मेरे देवता भगवान तुम्हारा मंगल करंगे ।＂पास पड़े चएकू से कलाई चीर उाली करुणा ने ग्रोर र₹寸 का एक लाल टीका लगा दिया। उसके होंठ बुद्धबुदा उठे＇जाप्रो मेरे प्रायोश राष्ट्र के हित में म्रवना योग दान दो भगवान सब मंगल करेंगे＇श्रोर दो बूंद ग्रश्रु छू पड़े करुएा के गुलाबी गालों पर स्वदेशा ने काँते हृथों से उन्हें पोंब दिगा श्रौर बाहर चजा भायां＂करणा देखती रह गई।

पटाख से धमाका हुग्रा शायद शव की खोपड़ी चिडक गई थी। खट• खटल •खट—＂कोन है ？＂ श्रीर स्वदेश की माँ ने द्वार खोल दिगा ！$\cdot \cdots$ जी बड़े साहब ने भेजा है मुभे। कौष्टन साहब लड़ाई में काम श्राए＂．．．习习习र माँ चीखकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी ।＂माता जी श्राप रोती क्यों हैं शहीद की माँ होकर प्राँसू ग्राप को शोभा नहीं देते। वे मरे नहीं मां भुके लगता है वे सदा के लिए ग्रमर हो गए हैं।＂मां को समभा रही थी करुएा। उसकी ग्राँखों में ग्राँसू न थे वह तो मानो पाषाए हो चुकी थी ।

भरं $\cdots$ भर्र र $\cdots$ चिता की जली राख एक ग्रोर को ढुलक गई। स्वदेश की प्रर्थी उ5 रही है। इहेत साड़ी पहने केश बिखराए कर्या पीछे－पीछे है।

मारे पर की लाल बिन्दी ज्यों की त्यों है। हाथों की लाल जूड़ियां भी दैसी ही हैं "भ्र्री बहू ये षूडियां तोड़ दे श्रीर अवदिया मिटा दे बेटा।" मुहल्ले की एक ग्रोरत कराशा को कह रही थी। "नहीं काकी मैं यह बिदिया ग्रोर पूड़ियां नहीं हृटाऊंगी मैं विधवा नहीं हूं, कार्की में सधवा हूं। वे मरे नहीं हैं सदा अ्रमर हैं ।" एक ओर बड़ी बूढ़ी बोली "रहने दो बाद में मिडा देना बेचारी बचची है ग्रभी उमर ही क्या है भगवान को जाने क्या मजूर था।" दूसरी कह ग्ही थी "हाग ब्याह को झ्रभी दिन ही कितने हुए हैं। इसे तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा सदमा पहुंचा है। बेराई सी है, रोई भी तो नहीं जो गम हलका हो जाता। देखो तो कसी़ पत्यर के बुत सी ीीछे-चं.छे चल रही है जसे कुछ हुग्रा ही न हो।"

इमशान श्रा गया। जाहीद के शरीर का दाह कर दिया गया। सैकड़ों व्यकित संनिक ढंग से सलामी दे रहे ये कितु कहलाग तब भी जैंदे प्रतिमा सी जड़ थी। घीरे धीरे स₹ चले गए। करुाा भ्र भी चिता के झ्रागे बेठी है ।

भर्ररेंनचिता ढेर हो चुकी थी। कर्या के हाथों की घूड़ियां बैसे ही चमचमा रही थीं माथे की बिदिया वैसी ही दमक रही थी। "बहू उठ बेटा कब तक बंठी २हेगो यहां संध्या ढल चुकी है मेरी रानी"-प्रौर सास ने होले से उसके माथे की
 रो पड़ी। चटाख से दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। लाल रा की चूड़ियां टूट कर बिखर गदं। सास की गोद में ढुलक पड़ी बह $1 \cdots$ माँ ! श्राज मैं सचमुच विधवा हूँ मां $\cdots$ मेरा एक स्वव्न श्रत्न भी कुंश्रारा है। तुम शहीद की मँ हो; किन्तु माँ; मैं केवल शहीद की पल्ली बनकर रह गई शहीद की माँन बन सकी 1 " सास की श्राँखों से श्रतिरल वर्ष हो गही थी ग्रौर कहखा उनकी गोद में फफक-फफककर रो रही थी जसे ₹वनेश की चिता में उसके बचपन में संजोए कुंभ्रारे सपन जल गए थे। चिता पर राब की एक हलकी परत पड़ गई थी। वह सजीला युवक उससे बहुत दूर जा चुका था कारा कि वह ऐसे ही भुवक की माँ भी हो जा.ीी जो उसके खवर्नों को जिलाए रबजा......

## कृपया इसे मत पढ़िएगा

हृन्तू काचरू प्री० मेडिकल

देखिये, इसे मत पढ़िये। इसमें पढ़ने लायक कोई भी चीज नहीं है इससे न तो श्रापको कोई लाभ होगा श्रोर न ही कोई हानि ही होगी। मेरो क्रापसे बा२-बार प्रार्थना है कि अाष श्रभी भी मान जाइये घ्रौर इसे पढ़े बिना ही श्रेगला पृष्ठ उलट लीजिये।

भौर श्राग श्रभी भी पढ़े जा रहे हैं। देखिये मान जाइये। कभी-कभी तो दुइमन का कहा भी मान लेना चाहिये श्रोर फिर हम प्राप तो पुराने मिग्र हैं। तो जनाब मित्र के नाते ही इसे मत पढ़िये।

मो, हो भाप तो बनुत जिद्दी हैं मन्छा ये

बताइये कि श्रब तक पढ़ने से श्रापको क्या मिला ? क्या श्रापके ज्ञान में तृर्द हुई ? श्रगर नहीं तो फिर क्यों पढ़े चले जाते हैं इसमें न तो कोई Current News है घ्रोर न हो कोई कहानी फिर भी प्राप पढ़े चले जा रहे हैं क्या मजा मिल रहा है श्रापऋो भ्रब तो धागको हाथ जोड़कर कहते हैं कि ग्रगला पृष्ठ उलट लीजिये।

श्रच्छा श्राप श्रभी भी नहीं माने पर अ्रापने तो सारा ही पढ़ डाला। बताइये क्या मिला श्रापवो छसमें भ्रब मुभे दोष न दें, मैंने पहले हीं श्रापको सावधान फर दिया था कि कु द्या इसे मत पढ़ियेगा।

## "सौगन्ध का बन्धन"

## उमेश चन्द्र सक्सेना [बी० ए० श्रानरं (हिन्दी) तृतीय वषं]

"، अरा करो कि इस राज को कहीं प्रकट नहीं करोगे ।"
"हां, हां, मैं सौगन्ध खाता ह़ं कि जब तक मेरी संस्समें सांस खोष है मैं तुम्हारे प्ररा की लाज रबूंगा"—उसकी श्राखों में विजय की चमक थी पर वचन में बद्ध, बोईभिल विरों से जब वद्ट चलने को हुश्रा कि भावाज श्राई, "Б को !" वह रका 'देसो, एक बार में तुम्हें फिर याद दिलवा रही हूँ । कि यदि तुमने मेरे विश्वास का ग्रपपर्या किया तो इसका परिएाएम तुम्हें जीवन भर संतत्त करने के लिए पर्यक्त होगा वाशी की चेतावनी से लापरवाही दिखाता हुग्रा मुस्करा कर उसने उत्तर दिया," हाँ मेरी श्रच्धी -बात श्रघूरी रह गई कि लला धमंचाल ने घर में प्रवेश करते हुए उन्हें चौंका दिया-

- प्ररे विनोद ग्राग्रो, भई, कब श्याए ? घर में सब कुरल से तो हैं ? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है ? सेहत तो ठोक है ?" ग्रादि ग्रनेक प्रननों की बे मौसम बरसात ने उसे ग्रभी-प्रभी हुई बात पूरी करने का प्रवसर भी न दिया। रेखा कब की जा चुकी थी, परेशानी में अ्रा रही पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंधते हुए उसने ₹्वयं को संयत किया। घौर निविकार रूप से बाहर श्रा गया $\cdots$
'घ्ररे भई रुको का बात हो गई' $\cdots$ लाला जी ने घूमते हुए विनोद की पगध्ननि को मुन कर कहा-पर विनोद घ्रागे बढ़ चुका था-लाला जी के माये पर चिन्ता की गहरी रेखाएं स्पष्ट हो गई-‘‘ुुनो रेखा की मां इधर श्चना जरा’—रसोई-

घर में बैठी लाला जी की पत्नी ने उत्तर दिया, ‘जी श्रभी ग्राईं- हाथ घो कर पल्लू को साड़ी में खोंसे भारतीय म्यादर्श नारीत्व की प्रतिमा से लाला जी ने घांकत हो कर पूछा "यह्ट ग्रभी-श्रभी विनोद श्राया था मैंने बुलाया पर हका नहीं क्या बात थी, कगों नाराज था ? हाँ ग्रोर जरा रेखा को तो बुलवा कर पूछो दोबी नहीं श्रभी तक"-

मां रेखा के कमरे की श्रोर बढ़ीं-सिसकियों के दत्री घुट्री ग्रावाजों स्पष्ट ही रेखा की थीं जो उसके कमरे से ग्राकर माँ को विन्तित कर रही थी—वह दरवाजे की श्रोर बढ़ी दरवाजा बन्द था- घं का से ग्राशंकित मां ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। "कौन" $\cdots$ "में दरवाजा सोल बेटी"... ग्राई मां "रेबा ने कुछ देर परवात संयत होकर दरवाजा सोला श्रांखों से घ्यब चाहें श्राँसू नहीं fगर रहे थे, पर ग्राखों की गह्न लालमा गालों पर पोंछें गए ग्रांसूप्रों की रक्तिम श्राभा व रूंचा गला स习 इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वह कुछ देर पूवं फूट• फूट कर रो रही थी. $\cdot$
"₹्या बात है बेटी ? श्रभी विनोद भी श्राया था ? मिली नहीं क्या उससे ? "कोन विनोद" रेखा ने ग्रनजान बन, नाम के प्रति भ्रनिज्ञता दिध्धाते हुए बच्चों की भांति किलकते हुए कहा, ऐसे तो न जाने सैकड़ों ग्राते हैं 1 " "भें किसी पराए की बात नहीं कह रही" भांने घट्यन्त श्राइचर्य से रेखा कि घोर देखते हुए कहा, 'मैं तो तेरे, 'मपने'

त्रिनोद की बात कह रही थी" 'अ्मपने' शब्द पर उन्होंने जितना ग्रधिक बल दिया उजने ही ग्रधिक श्रपने' राबँद से श्रवहेलना दिखाते हुए लापरवाही से रेखा ने कह्ए, "छोड़ो भी माँ न जाने अ्रभी दुनिया में कौन-कौन ग्रपना होगा। वारीी में द्यंग्य fमश्रित हास्य बिखेरते हुए रेखा ने मचल कर कहा "चचलो माँ श्रब चाय भो दो, श्रभो-श्रभी तक बातों ही बातों में इतनी देर हो गई, मैंने झ्रभो, ‘कॉलेज' भी जाना है" स्वच्छंन्द खिली धूप की तरह रेखा श्रागे बढ़ गई $\cdots$ रसोईघर की झ्रोर $\cdots$ पर माँ का ग्रनुभवी चेहरा, स्पष्ट बता रहा था कि दोनों में कोई बात श्रवशय हुई है"उधर विनोद का गुस्से में बएहर जाना, इधर रेखा की दबो घुटी सिसकियां एवं विनोद के प्रति उसका लापरवाही से भरा व्यवहार उन्दें किसी निंशचत हल की श्रोर ले जाने में श्रसमर्थ धीं...

रेखा, सज धज कर कॉलेज जा पहुंची $\cdots$ विनोद का सुबह का व्यवहार एवं उसके र्रस्त।व से वह्ट एक बार चईकत, बेजान सी उसकी श्रोर देखती ₹ह गई थी $\cdots$ वह तो विनो₹ से कुछ श्रीर ही श्राशा कर रही थी, पर उसके समी स्वप्न विनोद के छस प्रस्ताव ने देखते ही देखते ग्रचानक वास्तविकता की श्रोर लाकर छिन्न-भभिन्न कर दिए थे "."नहीं नहीं विनोद ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता कभी नहीं मैं इसे कैसे मान लूं समाज से डर कर, घरवालों से डर कर हम तुम पीछे हट्ट जाएं, में कभी नहीं मान सकती; जिस मार्ग पर चलने का प्रश् मैंने एक बार कर लिया है ग्राखिर कैसे उससे हट कर श्रन्य मार्ग का श्रनुसरशा कर लूं। मेरे जीवन का धयेय यह तो नहीं कि मैं एक बार लक्ष्यहीन मार्ग पर झ्राजे बढूं श्रौर श्रन्त में जत मुभे श्रपना लक्ष्य दीख भी पड़े ध्येय दीख पड़े तो श्रचानक भडके से भिभोड़ कर कोई 'ग्रपना' ही मुभे बत।दे कि तुम्हारा मार्ग यह नहीं दूसरा है. $\cdots$ वह बड़बड़ाती कलास हैम की श्रोर बढ़ एद्धी थी, भभी सुचह्ह की हुई विनोद से मुलकात रह्व

रह कर उसकी प्रांखों के सम्मुख धुंध के समान छा रही थी उसे बेचैन कर रही थी..."ग्रोर विनोद, उसके निइछल उच्च एवं मह्हान व्यत्तित्व के श्राकषंडा में बंधी जब वह श्रागे बढ़ी तो विनोद ने किस सादगी से कह दिया "रेखा मैं तुम्हें प्रेम का नहीं वरन् वातसतय का प्रतिदान दे सकता हूँ मैने हृमेशा से तुममें एक श्रपने पन की श्रनुभूरत की है। वर्षों से खोई निधि मुभे एक साथ ही तुम्हें देखकर प्राप्त हो गई थी, ग्रोर रेखा इसके श्रतिरिक्त 尹्रभी हम स्वालक्बी भी नहीं हो पाए है जीद़न की घ्रनेक कठिनाइयाँ हमारे सम्मुख 尹्राएंगी ‘पर यह न समभो कि मैं इन कटिनाइयों से डर रहा हूँ, वस्तुतः में लाला जी से विशवासघात नहीं कर सकता ! बहन के रूप में तुग्हें स्र्रीकार कर चुका हूं, इसकी साक्षी मेरा ग्राज का रक्षा बन्धन का दिन रहेगा। तुम सोचो तो, में तुअहें एक मौका ग्रोर देता हूँ शानित्त से सोच विचार कर सभी पहलुग्रों को ड्यान में रख कर अ्रपना निर्एय देना $\cdots$ मैं प्रतीक्षा करूंगा व्यग्रता से" कह कर वह ग्रागे बढ़ गया था, पितारी के प्रइनों की परवाह् किए बिना श्रोर गुस्से में बिकरती मैं भी तो भ्रन्दर झागई थी, तेजी से $\cdots$ विन्नोद कम से कम मुभे तुमसे ऐसी भ्राशा न थी" $\cdots$ 'हुंह, घर में सब उससे पभावित हों तो हुग्रा करे, मुके उससे क्या श्रोर माँ, वह भी बार• बार मुभे उसे 'श्रपना' कह कर चिढ़ा लेती थीं $\cdots$ खंर ग्रब मैं उससे कमी भी बात नहीं करूंगी $\cdots$ कॉॅलेज में एक ही दिन, एक ही कक्षा में प्रत्रेश लेने का ग्रर्थ यह कदापि नहीं कि दोनों के विचार एक हों, मन एक हो दिल एक हो $\cdots$ बड़बड़ाती वह ग्रागे बढ़ी जा रही थी कि प्रभा ने उसके स्त्वप्न को भंग करते हुए चुहल की, कहिए देवीजी ! श्राज श्रापके तेवर कहां है ? $\cdots$ '.' न जाने लोगों को दूसरों के एँ्नल भंग करने में क्या मजा श्राता है... वह बुदबुदाई $\cdots$ बेचारा, भोला, विनोद $\cdots$ कहती कह्ह कक्षा में घुस गई। इस बात से घनभिज्ञ कि

विनोद धब से एक टक उसकी मुद्राश्रों एवं हाव भाव के साथ बातों को भी ध्यान से सुन रहा है, उसे केषल एक बार कक्षा के झ्मन्य छात्र छाख्रां्रों के ठहाके की घवनि ही सुनाई दी जंब वह प्रपनी चिर परिचित विनोद के साथ वाली, 'सीट' को छोड़कर प्रन्य जगह बैंठ गई थी $\cdot$..

ग्रोर विनोद, उसकी सादगी भोलेपन एवं निरछल घयवहार ने उसे स्वयं ही फंसा दिया या। गरीब मां बान का होनहार बेटा, कल्वनाग्रों में नहीं वरन् वास्तविकता की कठोर भूभि पर खड़ा होकर स्वयं को बढ़ावा दे रहा था, रेखा से उसका जान पहचान हुई $\cdots$ ग्रमीर रेखा से जिसके साथ उसने एक दिन कक्षा में प्रवेश लिया था, रेखा में उसने जीवन की कोई वात्सल्य की म्रमूल्य निधि के दर्शन कर लिए थे, बहन भाई के स्नेह से बंचित 'विनोद' ने रेखा में वात्सल्य की एक ऐसी ही प्रतिमा के दर्शन कर लिए थे। उसने रेखा की श्रोर मुरकराकर ग्राभ्रित की भांति देखा मानो वह उससे बहन के स्नेह की भीख मांग रद्रा हो, पर रेखा ने शायद इसका कुछ श्रन्य ग्रर्थ समभा ! कक्षा के प्रन्य छात्र छाग्राएं इनके सम्बन्ध से ग्रपरिचित हो उसे बातबातं पर व्यंग से टोकते पर उसे उस दिन की प्रतीक्षा थी जब राखी के ग्रूट्ट बन्धन के कारसा वह सब की श्रांखें कम से कम खोल तो देगा ही $\cdot$. भोर वह ख्वर्वांमय दिन भी ग्रा गया $\cdots$ यूं तो रेखा के घर पर वह प्राय: जाता ही रहता था पर ग्राज का दिन उसके जीवन में एक नवीन उपलबिन लाने वाला था। उत्साह में भर कर वह रेखा के घर पहुंच। $\cdots$ शायद घर पर कोई नहीं था, रेखा उसे देख कर उससे लिपट लिपट गई $\cdots$ विनोद के सभी स्वप्न एक साथ साकार हो उठे, उसे लगा, मानों उसकी 'गुड़िया' सी बहन रेखा के रूप में उससे, 'गुड़िया' के लिए मचतन रही है $\cdots$ वह मुस्करा उठा, बोला "भई रेखा श्रन फटाफट राली बांधो पौर कुछ खिलाग्रो fि नाग्रो $\cdot{ }^{\prime}$ "

पर यह क्या ? परिएाम ठीक विपरीत

निकला $\cdots$ शायद उसके मन में कुछ श्रोर ही था $\cdots$ विनोद की विचार तन्द्रा प्रह्यापक के ग्राने से भंग हो गई $\cdots$ फिर वह बुदबुदा उठा, "बेचारी भोली रेखा..."
"रेखा सुनो" श्रकेली उदास जाती रेखा को सम्बोधित करती हुई विनोद की गूंजती ध्वनि से वह चौंक गई "तो फिर क्या फैसला किया तुमने" $\cdots$ वरत्त झ्रघूरी ही रह गई कि रेखर ने उसके दढ़ निईचयी चेहरे पर हाथ रखते हुए चंचलता से尹हा 'भैया ऐसी उतावली काहे को दिखा रहे हो श्रभी तो मेरी भाभी भी नहीं ग्राई जिसकी वजह से इतनी जब्दी हो ‘’्राश्रो जरा "कंन्टिन" में चल कर बैंृं’"बचच्चों की तरह किलक कर श्रसीम उत्साह से विनोद ने रेखा का वात्सल्य भरा हाथ दबा दिया...

उदासी हट गई थी, गम्भीरता की काली श्रांधी का स्यान श्रब उजली स्वर्एांमय बसन्ती धूप ने ले लिया था विनोद के ग्रंक में बंधो रेखा मुस्करा कर कह रही थी, "हुंट, भाई बने हैं और्र यह नहीं हुश्रा कि सुबह से भूखी बहन को खाने के लिए ही पूछें. .."

केबिन में ही खाना मंगवाया गया श्रोर ‘मिठाई' भी श्रोर जब एक दूसरे के सम्मुण्व बेठे बह खाना प्रारन्म ही करने वाला धा कि रेखा ने लपक कर चुन्नी का एक सिरा फाड़ कर विनोद की कलाई पर बांध दिया। fमठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में ऊुसतते हुए रेखा ने गम्भीरता से कहा, "हमारी राखी, घ्रनोली एवं ग्रभूतपूर्व है भुपा, जो राखी के एक दिन परचात होती है.."'

खाना समाप्त हुग्रा उठते हुए रेखा ने विनोद से विदा लेते हुए कहा, 'घच्धा भैया ग्रब मैं तो किल से तुम्हें भाई स्वीकार कर चुकी, तो हमारे महय किमी भी वचन या सीगधध का बन्धन न होगा $\cdot$ "

विनोद देखता रह गभा $\cdots$ उस रेखा को जो भोली थी, नादान थी घ्रोर उसकी बहन थी $\cdot \cdot$

## इनकी भी सुनिये

## घझोक बिहारी माधुर [बी० ए० (श्रानर्स) ग्रन्तिम वर्ष]

जी हँं! मेरी भी सुनियेगा। मैं ग्रापको कुछ सुनाना चाहना हूं। मेरी कहानी सुनने के बाद ग्राप श्रव₹य हँसंगे । यह इस दुनियाँ का प्राचीन नियम है -किसी को दु खी देखकर प्रसन्न होना। परन्तु मैं श्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि श्राप मुभ गरीब की जीवन कहानी सुनने के पइचत् चन्द्द ग्राँसू गिरा कर मुभे कृतार्थ करें।

ध्रपने परिवार के साथ एक बहुत बड़े मैदान में भूमता हुग्रा, प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। हवा के मीठे भोंके मुभे मदहोश कर रहे थे घौर मैं ग्रनजान सा 尹्रपने चन्द खुरी के दिनों में ही डूजा रहना चाहता था। "चार दिन की चाँदनी अ्रीर ।फर श्रन्धेरी रात" जी हाँ ! किसी ने ठीक कहा है। मेरी भी झ्रे्धेरी रता श्राई श्रोर मैं भी उस रात की तन्हाई में अ्रपने को ढूंढ़ने का ग्रसफल यत्न करने लगा।

उस मैदान से जा़े क्यों मैं एक ऐसी जगह् श्रा गया, जहाँ का स्मरएा कर श्राज भी मेरे २ोंमटे ख़े हो जाते हैं। वहाँ मेरा इस दुनियाँ के उन श्रादमियों से सर्व प्रथम सामना हुछ्या, जो मेरी नजर में क्रूर, निर्दयी श्रोर कपटी व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया। मेरा हुलिया ही बदल दिगा। एक दम दूबरे रूप में मैं वहाँ से निकल भागा ग्रौर सौगन्ध खाई कि भविष्य में कभी लौट कर वहां नहीं जाऊँगा ।

कष्ट सहने के पइचात् सुख भी श्रवइय प्राप्त होते हैं। उन लोगों ने मुभ पर जुल्म तो काफी

किये परन्तु उन्होंने मुभे एक श्रनोखा रूप दे दिया, जो मेरे पहले रूप से कहीं ग्रधिक सुन्दर था। में श्रब सुन्दर था, ग्राकर्षंक था ग्रोर लोग मुभे देखकर पागल हो जातं थे । कुछ सज्जनों के शग्रह पर मैं उनके साथ चला ग्राया। उन्होंने मेरा जो सम्मान किया वह श्रविस्मरखीय है। एक दिन दर्पएा में ग्रपना मुख देख में ग्र।इचर्य चकित रह गया। कितन। उजनवल, कितना सुन्दर था मैं। मेरे चेहरे का तेज देख कर सब की श्राँखें चुधिया जाती मौर कहते "कितना सुन्दर है यह......।" उन दिनों की याद से ग्राज मेरे ग्राँसू निकल ग्राते । लेकिन नहीं ! "सब दिन क्या बराबर होते हैं ?"

श्रोर.....एक दिन एक सुन्दरी की नज़र मुभ पर पड़ी । मेरे रूप सौन्दर्य ने उसे मेरी ग्रोर श्रार्काषत किया । मैंने उसके दिल में हलचल मचा दी। मैं भी साहब पत्थर दिल तो था नहीं कि किसी श्रपूर्वं सुन्दरी के प्रेम को ठ्रुकरा देता। उसने मुभे हर मृल्य पर श्रपना बनाना चाहा-झौर मैँ उसका हो गया।

एक शल्य क्रिया के पइचात् मेरे रूप में कुछ पर्ववर्तन झ्रा गया। मेरी प्रेमिका ने मेरा साथ देने का वायदा किया श्रोर मैंने भी उसको दिल से चाहने का वचन दिया।

उसके साथ रह कर में बहुत प्रसन्न था । वह मेरे लिये सब कुछ त्याग देने पर तरपर थी। मुभे किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका वह विशेष

ध्यान रखती थी। श्रानन्द वैभव: सुन्दरता तथा प्रेम सभी तो थे मेरे पास सच ही मेरी चारों उगलियाँ घी में थी। में उसको प्रेम में इस प्रकार खो गया कि हुभे पता हो नहीं चला कि किस प्रकार रात प्रभात में श्रोर प्रभात रात मे परिवfंत हो गया। किस भ्रकार समय निकला श्र्ंर्र किस प्रकार हमारे प्रेम में โमठास ग्रातो गयी। मे उससे श्रत्यन्त प्रम करता था। परन्तु मैं मूक था। मुभे घ्रपना प्रेम प्रकड करने की श्रादत न थी। उसक हृदय में भी मेरे लियें भ्रगाध प्रेम था, इसलिये वह्ट सदैव मुभे श्रपने हृदय के साथ लााये रखना चाहतः थी।

मै रातनदिन हूइवर से यही प्राथंना करता कि वह हमारे प्रेम को स्थिर रखे । मुभे ग्रपनी प्रेंमका पर ग्रभिमान था। क्या इससे सुन्दर दुानया में कोई दुवती होगी ? क्या मुभस्से अ्र,धक भाग्यशाली इस दुनियाँ में कोई होणा ? इन्हीं सभी प्रशनों में मैं सोया शह्ता था।

जज कोई सुखी होता है तो उसे यह याद नहीं ग्हता कि इस दुानया के सुख का समय कम है। भ्रौर उस समय में उसे बहुत हो सावधानी से रहना वादिंये। क्या पता कब, किस समय, किस प्रकार किसी का बुरा समय श्रा जाये। उस बुरे काल के लिए सर्वदा सतर्क रहना श्राव₹यक है।

प्रत्येक में गुगा व म्नवगुख़ा होते हैं। कोई इस दुनियों में ऐसा नहीं fजसमें कोई गुएा न हों म्भथा वह ग्रवगुयों से वंचित हो। ग्रह चाहता है कि वह श्रपने गुरांं से ग्रवने श्रवगुएों को ढक दे। इस प्रकार उसके श्रवगुए कुछ काल के लित्य द्विग जाते हैं परन्तु सदा के लिये नहीं। सब की चुधियों दिखाई दे जाती है। मेरे साथ मी यही हुग्रा ग्रोर मैं भी श्रवने ग्रवगुएांं से बच न सका। मेरे दोष उस पर प्रकट हो गये श्रोर वह् (मेरी प्रेमिका) मुभ, से fंबची-शिची सी रहने लर्गी। मेने बन्तुत यह्न किंये कि मैं उसके

दिल में फिर वह स्थान प्राप्त कर लूं, जो मुभक पहले प्राप्त था। परन्तु नहीं ! वह नहीं बदलां, नहीं बदली। मैंने बहुत विश्वास दिलाया, बहुत प्रiर्थना की कि मुभं यूं न टुकराझ्रों पर वह्त न मानी। नहींी मानी ! मेरे सारे यत्न अ्यसफल रहे। मैं उसकी याद में खोया-खोया सा रहने लगा, इससे मेरे चेद़ेरे पर बुद़ापे के चिन्हु दिखने लगे।

दिभ-रात हसी यन्न में लगा रहता कि किसी प्रकार उसको वि₹तास दिलॐँ कि मेरा रंग श्रब श्रन्यं विगड़ गया है, परन्तु मेरा दिल श्रब भी उसके प्रेम में पाॅल है। मैं उससे प्रेम करता हूँघ्रतीव प्रम ! वह मुभसे प्रेम नहीं करतो पग्न्तु मुभे झ्रब भी उससे ग्रपूर्व प्रम है। मैं उसके बिना इस दु नियाँ में रहता भी पसन्द नहीं करता। उसके दिल में मेरे लिये कोई स्थान नहीं है। पश्तु मैं श्रब भी उसको चाहृता हूँ। एक समय गेसा भी था जब उसने मुभसे प्रेम किया।

यह दुनियाँ बड़ी निष्ठुर है। यद्ढाँ कोई भी श्रपना बनकर नहीं २ह सकता। रवार्थंसद्धि हैंने पर सभी पीछा छोड़ देते हैं। परन्तु में उसको ग्रब भी न भूल सका। वह ग्राज किसी ग्रैर की है— मेरी नहीं। मैं उसके वियोग में निभ्ता जा रहा था श्रोर वह्ब बेफफक्र थी, प्रसन्न थी।
$\cdots \cdots$ 论र श्रब मेरा झ्मन्तकाल सरीप झा गया है। मैं अपने इस जीदन को समात्त करना चाहृता। ग्राॅम हत्या, ग्राहम संघर्ष के लिये। मै एक ऐसी चीज हूँ जो अपपकी दुनिया से द्रुकराई जा चुकी है। ग्रापकी दुनियाॅ में अ्रब मेरा कोई मूल्य नहीं है। जिनका मैं घ्रवना समभता था, अपना बनाना चाहृता था सदा के लिये, वो ग्राज प्रजनबी है, परायी हो चुकी हैं।

मेरा श्रन्तिम समय ग्रा गया, ग्रौर मुभे झ्रक्न इस दुनिया से कोई स्नेह नहीं रह गया है। परन्तु मैं श्रपने पाठकों से यह प्राथंना करताए हूँ कि मेरे

उन साधियों के साथ जो इस समय भी उनके साथ होंगे, ऐसा व्यवहार न करें जो मेरी प्रेमिका ने मेरे साथ किया। इस तरह न ठुकरायें जिस तरह मुभे कुकराया गया है।

उपरोक्त कहानी से शायद कुछ पाठक मुभे गलत समभ रहे हो। उन पाठकों के लिये यह

कहना पर्ष्प्त होगा कि मैं वह नहीं हूँ, जो श्राप समभ रहे हैं। मैं तो त्रिवारा एक कवड़ा हूं, जो अ्य पुराना हो चुका हूँ घ्रोर श्रपनी प्रेमिका द्वारा ठुकरा दिया गया। मेरी ईइवर से यही प्रार्थना है कि झ्रगले जन्म में भी बो मुभे मेरी प्रेमिका से मिला दें।

## हंसी के गोल गप्ये

## हुमारी शोमा [बी० ए० तृतीय वर्ष]

एक महिला का श्रापरेशन करने के बाद डाक्टर ने उसके पर्पत से कहा कि यह ग्रापरेशन तो बचपन में ही करा दिया जाना चाहिये था ।

पति ने डाकटर का बिल श्रपने ससुर के पास भेज दिया ।
$\times \quad \times \quad \times$
एक जाट के दोसन उन्हें रास्ते में fिले जो छूड़ीदार पायजामा, शेरवानी श्रीर टोपी पहने हुए थे, जाहिर था कि वह शाएयर थे। तपाक से जाट को मिलते हुए बोले यार दोई ोोर तुम भी तो कहो ? जाट ने कहा मुभे तो नहीं ग्राता तुम एक रोर कहो तो शायद मैं भी कुछ कह सकूं। शायर साह्व श्रपनी रोरवानी ठीक करते हुए बोले झ्रज़ं किया है 'ज़मी वारता हूं, ग्रास्मा बारता हूं तंरे लिया सारा जदां कारता हूं "" जाट हँसा त्रोर कहने लगा यह क्या मुरिकल है सुनो 'ममभ वारता हूं, गौ वारता हूं; तंरे लिये मुन्ने की मां वारता हूं।"
$\times x \quad x$
घंग्रेजी तरीके के विवाह के समय पति पतिन हाथ क्यों मिलाते हैं ?

यह्र बैसी ही एक श्रौपचारिक बतत है जसे कुषती के पह्ले दो पहलवानों का श्रखाड़े में हाथ

मिलाना।

| $\times$ | $\times$ |
| :---: | :---: |
| एक व्यक्ति श्रपने मित्र के पास गया घोर |  | कहने लगा यार मुचारक हो तुम्हें दो जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं। वो कहने लगा श्रचद्धा तो यह उस किताब की करामत है जो मेरी बीवी उन दिनों में पढ़ती थी। किताब का नाम था "दो जुड़वां।"

```
x }
```

पहला व्यक्ति भागने लगा तो उसके मित्र ने उसे रोक लिया। कहने लगा क्यों जी क्या बात है भाग क्यों रहे हो। उसने कहा यार मेगी बीवी तो प्रली बाबा चालीस चोर की किताब पढ़ रही है ।

एक जाट ने श्रकारा ही एक बूढ़े को जूता मार दिया। बूढ़ा उसे पकड़कर कचहरी ले गया। जज ने कैसला करते हुए जाट से कहा। तुम्हें जूता मारने का जुर्माना झ्राठ श्राने।" जाट ने ग्रपने पांव से जूता निकाला ग्रैर बूढ़े के सिर पर एक ग्रोर मार दिया फिर तत्काल ही पादेट से एक रुपये का नोट निकालते हुए बोला जनाब मेरे पास श्राठ ग्राने टूटे नहीं हैं ।"

$$
x \quad x \quad x
$$

## चाहे तुम मानो न मानो

प्रनिल कुमारी सवसेना [बी० ए० श्रानर्स तृतीय वर्ष (हिन्दी)]

मेरी पूजा जन हुदय की साधना है ; चाहे तुम मानो न मानो! धूलि-धूसरित गात जिसका श्रस्थियों का मात्र पिपर। तन पर केवल लंगोटी भाल पर हों श्रम के सीकर। यही मेरी फल्पना का देवता है; चाहे तुम मानो न मानो ।। धान को इन लहल हाती डालियों में क्रनक की इन सनसनाती वादियों में। खेत की दू महमहाती घाटियों में; रहट की चरमर चरर चूं चूं चरर में ।

श्राज के युग को श्रनोखी कल्पना है; चाहे तुम मानो न मानो ॥ सूखे ₹तनों से प्रिय शिशू को लगाए, श्रiंख की ह्र कोर में प्रांसू छ्विपाए। जेठ की इस चिलचिलाती धूप में, तोड़ती पत्थर सड़क के कोर में ।

राष्ट्र माता की मेरी यह मूर्तातका है; चाहे तुम मानो न मानो।। सीमाश्रों पर डटे ये सजग प्रहरो, राष्ट्र की हर कल्पना करके सुनहरी। हो सजग हर क्षण खड़े बन्दूक थामें ; तज के सब कुछ प्राण की बाजी लगाने,

इनके मंगल की हृदय में कामना है; चाहे तुम मानो न मानो ।। मिलों श्रौर खानों से उठता ये धुग्राँ; धूप व कर्पूर से बढ़कर मुझे। विद्युत से उतारूं श्रारती मैं देवता की; कलों के स्वर पूजने के वाद्य मेरे ।

नए युग की नए ढंग से श्रर्चना है; चाहे तुम मानो न मानो । पाषाण का वह देवता देवालयों में, सो रहा है, क्यों जगाऊं ? भूख से जलता उदर सम्मुख खड़ा है, पाषाण को तब भोग मैं क्यूं लगाऊं।

श्राज निर्धन देवता की शुद्ध मन से वंदना है; चाहेतुम मानो न मानो ।। मेरी ब्पूजा जन ह्वदय की साधना है, चाहे तुम मानो न मानो ।।

## "समाजवाद पर गान्धीजो के विचार"

उमेश चन्ट्र सक्सेना [बी० ए० (हिन्दी) द्वितीय वर्ष]

भूतल पर मनुष्य जीवन की कथा की सबसे बड़ी घटना उसकी श्रधिभौतिक सफलताएं ग्रथवा उसके द्वारा बनाए व विगाड़े हुए साम्राज्य नहीं, घरन् सचाई तथा भलाई की खोज के पीछे उसकी श्रात्मा की युग-युग की प्रगति है। जो महान विभूतियां श्राह्मा की इस खोज के प्रयलन्नों में भाग लेती हैं, वे सम्यता के इति?्स में श्रमर हो जाती हैं। संसार में गांधी जी इस बात के लिए प्रस्यात हैं कि भारतीय राष्ट्र के प्रचण्ड उत्यान का उसकी दासता की श्रृंवलाश्रों को हिला डालने व शिधिल कर देने का कार्य एक उन्होंने प्रन्य किसी भी व्यक्ति की श्रपेक्षा श्रघिक किया है। इसके श्रतिरिक्त इस महानुभाव ने विश्र कल्याएा के हेतु व सुख साम्राज्य की स्यापना के लिए श्रपने हृष्टिकोरा से जन समाज के सम्मुज एक मार्ग प्रस्तुत किया-वह था गांधीवाद, भ्रर्थात समाजगगद का ! विशव सुख भात्रना से पेरित होकर समाजवाद का मूल सिद्धांत्त है... "मनुष्य समाज में ऐ抽 स्थापन कर सुख वृद्ध ब.रना।"

मनुष्य सामाजिक प्राराओ है, मनुष्य का वर्तंमान स्तरुप श्रोर प्रव्टत्ति, निद्वित्तिसूचक, गुएा श्रत्यन्त घ्रती़ काल से चले श्राते हैं। सामाजिक सुग्यवस्था घ्रपने गुएाएवक व्यतित्त्र द्वारा बनाए रखना सदा से ही उसका लक्ष्य रहा है। जज्र जारत- $f व$ वेष या कई जातियों का सनूट श्रयवा सान्म्मलित जन. समूह, ठ्यव.स्थिज रूप से किसी एक स्थान में स्थिर

होकर वास करने लगता है तो एक समाज का श्रोर समाजों के एक समूह के द्व'रा राष्ट्र भ्रथवा राज्य का निर्माएा होता है। समाज के प्रन्तरंत तीन बातों का समावेश होना नितन्त्त श्रावइयक है १. जनसमाज २. स्थान ३. पूर्याधिकार कर्तं व्य हीष्ट से राज्यों के भी तीन भेद होते है-१. पूरूाधिकारी राज्य २. श्रपूर्णाधिकारी राज्य ३. उपराज्य। जैसा कि नामों से स्पष्ड है श्रपूराएधिकारी एवं उपराज्य राज्य सम्बन्धी किन्हीं बातों के लिए पूरांधिकारी राज्यों की भांति स्वतन्र्र हेते है व किन्हीं बातों के लिए पराधीन ! पर हर एक को श्रपनी निर्धfरित क्तंक्य सीमा के श्रन्तंगत कार्य भार चलाना पड़ता है-एक श्रान्तरिक उ्यवस्था जिसे गृह व्यवस्था भी कहते है व दूसरे परराष्ट्र प्रथवा घन्त्तराष्ट्रीय सम्बन्षों को बनाए रखने की ब्यवस्था। प्रजा सुप्वपूर्वंक रहे, समाज व्यवस्थित होकर सुच्त चैन से प्रम-मैंती से व श्रान्तरिक एवं बाह्य सहृयोग से रहे, यही व्यवस्या का प्रमुख उद्देशप रहता है। इसके श्रततरिक्त समाज के लोगों की कई ह्राधिक, सामाजिक, संस्कृतिक राजनैतिक एवं धामिक श्रावशपकताएं एवं समस्याएं भी होती हैं। इन श्रावइयकताग्रों एवं समस्याग्रों की सन्तुंध्ट के लिऐ व कारं भार चलाने के लिए स्वतन्त्रता एवं स्त्छच्छन्दता पर नियन्त्र्रा रखना भी श्रावरयक हो जाता है !

इतिह्टास इस बात का साक्षी है कि समाज के प्रारf्भिक काल से लेकर श्राज तक समाजोद्धार








出升的






















 －





























 18 盆




था, श्रतः उन्होंने स्वार्थ रहित समभाव की बात कही है। गांधो जी का ताधपर्य इस प्रकार यह हुग्रा कि स्वार्थं त्याग कर ग्राट्मानिग्रह्द की साधना करते-करते समभाव की प्राप्ति की जा सकती है।

गाँधी जी का समाजवाद-जनकी "ग्रलिसा" शब्द की व्यापक परिभाषा के श्रनुसार श्रतिशय
 को प्रार्थमिकता देता है। इसलिए उनके विचार ग्रन्य सामाजवरंदयों से भिन्नथे ! हिसार्म क उपायों को श्रपनाना, सरकारी सम्पनित को नष्ट करना, छिपे हुए संगठन द्वारा रक्षा कार्यं को वाधा पहुंवन्वा ग्रादि गांधी जी के समाजवाद के श्रंग्तगत निषिद्ध थे। वस्तुतः गांधी जी की श्रीहसा उन्हें एक ऐसे समाजव्नद की ग्रोर घ्रग्रसर करती थी, जो राज्य राष्ट्र विशोष्यों को जोड़कर समाजवाद की व्यानकता को संकीरांता के सांचे में जकड़ा दे। राज्य शाक्ति बंढ़ाना उनके समाजव,द के विरद्ध था। उन्होंने एक स्थान पर कद्वा है ' इस भकार राज्यर्शक्ति को बढ़ाने से मुभे भय है कि व्यक्तित्र के विनाश से जो सर्वेश्थान का मूल है, मनुष्य को ग्रातइतय हानि होगी !" द्टिसा का नारा fिसा से कभी नहीं हो सकता, ग्रfिसा से ही होगा, सच्चे समाजवाद की स्थापना तभी हो सकती है जब मनुष्य मात्र की मनोवृति ग्री़संः्मक हो जाए--" यह है गान्धी जी के समाजबाद में ग्रधिसा का सथान !

यदि गांधी जी ने ग्रींद्धा की परिभाषा इतनी व्यापक ग्रोर ग्रान्तरिक न कर दी होती तो इस समाजन्राद को ग्रींद्सात्मक समाजबाद कह्ना कोई ग्रीतइयंगित न होगी ! संसार भर के श्रनिऋ वर्ग एवं पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष उहन्न करने की झ्रेक्षा यह समाजवाद सार्वर्भौ:तक दृष्टिकोएा से यह् किसी भी वर्ग में कोई भेदभाव नहीं रखता ! वस्तुतः यह्र सबसे ऊचे ढंग का समाजवाद है, जिसमें प्रतिपक्षी को भी श्रार्कीषित करने की शक्ति है। इसके

श्रतिरिक्त इसमें बाह्य एवं श्रान्तरिक स्थितियों में तथा व्यक्ति ग्रोर समूह में, यथोचित समन्वय की स्थापना के लिए सुर्रुदर्शी संद्धन्तिक एवं ब्यवहारिक चेष्टाएं हैं।

समाजवाद के म्रन्तंगत गांधी जी को राज्य व्यवस्था की बात पसन्द न थी। राज्य में उन्हें बलाॅकार, एवं ईंसा का रूप दृषिटगत होता था ! उनके श्रनुपार रजज्य में दण्ड विधान, श्रदालतें, पुलिस, सेना का होना वांछनीय नहीं क्योंकि वे ईईत्र की स्वतन्त्र वृति के मार्ग में बाधक होती हैं। राज्य की बाधक क्रियास्रों को मिटा डालने से उनका एकमात्र उद्देशय था कि सारा सनुष्य समाज स्वतंत्र रूप से रहे! इसी दृष्टिकोएा से उन्होंने स्वशज्य का महत्ता प्रदान की। "राज्य" शब्दसे उस व्यवस्था का ज्ञान होता है जो दूसरों का नियन्त्र्या करे व उन्हें श्रपने प्रधिकार में रखे। इसी लए "स्वराज्य" का ग्रथं होत। है वह व्यवस्था जो 'स्स’ श्रर्थात स्वयं को नियन्त्र्रा में रखे । खवराज्र के झ्नन्तरंत दूसरा भाव है-"सामाजिक स्वराज्य, ग्रर्थात समाज की वह राजकीय व्यवस्था, जिसमें जनतं त्राट्मक राज्य पद्दति हो व जिसमें कोई बल प्रयोग न करे। ! बहुसख्यक लोग श्रल्नसंख्यक लोगों पर हिंसात्मक उपायों द्वारा भार खवहूप न बनें ${ }^{\prime \prime}$

गांधो जी के समाजवाद का मूल है श्राॅमाधिकार, या प्राट्ममनियन्न्न्या, लोगों में ग्राट्म विशवास ग्राहमसम्मगन, एवं ₹्वाभिमान उत्पन्न करना ! भ्राॅम नियंग्र्रा में गांधी जी ने सत्य एवं श्राहसा पर सबसे श्रधिक बल दिया। गांधी जी ने कई बार कहा था, "मेरे लिए स्वराज्य से पूर्व श्रहिंसा का स्थान है" क्योंकि वे जानते थे, "राज्य" हिसा का के.न्द्रित एवं व्यवस्थित रूप है व राज्य की जड़ें चाहें वह क्रच्छे से श्रच्छा जनतन्रात्मक कयों न हो हिसा में गड़ी रहती है हिंसा में शोषाए की fक्रया उपस्थित रहती है !

गांधी जी ने राजनैंतक शक्ति व चुनावों के भाधार पर जनता के प्रतिनिधित्व की घपेक्षा समाज

में ‘‘यक्तित्व’ को विशोष स्थान दिया है। डेमोक्रसी: पूंजीपतियों की तानाशाही है, लुटेरों की जमांत है, प्रसत्य व fًंसा का श्रह्डा है। धोखेबानाजी, बेईमानी, गुटबाजी भ्रप्रमारिाक ग्रखबारबाजी, स्वार्थसिद्ध, श्रसत्य व्यवट्टार मन, वायी, कर्म में ग्रसम:नताये सब गांधो जी के समाजवाद में स्थान नहीं पा सके ! गांधी जी के समाजवाद का ग्रादर्शा है"ऐसा राज्य जिसमें सत्य का प्रतिपालन हो, हिसा का नाम न हो, राज्य में प्रत्येक व्यक्ति नियन्चित रीति से व्यवह्टार करे, बाह्य सम्बन्धों में बाधा न बने, कोई राजनैतिक सत्ता न हो, व्यक्तिगत ग्राटम नियन्न्र्ण के घ्राधार पर समाज की स्स्थित हो।" इस प्रकार गांधो जी का समाजवाद श्रहिंसाहिमक शान्तियुक्त उपायों के द्वारा विरुद्ध पक्षवालों की कठोर्ता श्रोर ग्रनितिकता को पिघला-पिघला कर जनसाधाराए की, (न कि किसी विशोष वर्ग की) रक्षा करना चाहता है। परिवर्तन काल में प्रेपूूर्वक सहकारिता बढ़ाते हुए अ्र,fयक एवं राजनैंतिक क्षेत्रों में घ्रनिसात्मक जनतन्र्र राज्य पद्धत्ति गांधो जी को मान्य है।

इस समाजवाद के बनना विशव सीम्य लाना भी घसम्भव ही है ! इस प्रकार गांधी जी के समाजवाद के चार श्रंग इस प्रकार हुए :-१. ग्राइ्मराज्य घ्रथवा ग्राईम नियन्न्र्या २. ग्राल्मशाक्त ग्रर्थात प्रेम शर्ति निषिक्र्यय श्रवरोध उसे प्राप्त करने का मार्ग है ३. सददेशी-यह उसकी स्पूर्वत है ४. पद्वितिविरोध सत्याग्रह- मनुष्य से नहीं वरन् उसकी कहीं जाने वाली सभ्यता या पद्धति है !

गांधी मत में उनका समाज एक श्रादर्श राज्य व्यवस्या श्रर्थन् समाज व्यवस्था का नाम है जिसमें हरेक व्यक्षत एक समान स्वतन्श्रत।पूर्वक सुख भोगी होकर रहता है। इसी समाज के व्यापक रूर को हम सच्चा स्वराज्य अ्रोर प्रजातान्त्रित गांधीताद (समाजवाद) कह् सकते हैं! समाजवाद के ग्रन्तर्गत उन्होंने त्यागवृत्ति पर बल दिया म्रोर स्वयं भी ₹्यागमून्ति
(म्रर्धनग्न फकीर) बने । उन्होंने ग्रांस्टिस्मक पद्धति द्वारा लोगों को विनम्रतापूर्वक, उचित शिक्षा द्वारा व उनके सम्मुख ग्रपने उज्जन्नल र्याग का हृष्डांत उपस्थित कर पूंजीपतियों में दानवृत्ति, त्यागवृत्ति एवं निक्षेपतृत्ति का संचार किया। बन्धुःव उनका लक्ष्य था! उनके समाज चाद का मूल लक्ष्य है"वासुधैव कुटुम्नकम्" प्रर्थात् संसार का सारा जन-समु?़य-एक कुदुन्ब है, एक परिवार है।

स्वराज्य के ग्रतिरिक्ज उनके समाजवाद में स्वदेशी एवं स्वाबलम्बन का भी पूर्या महत्व है। जिसमें नितिकता की दृष्टि से ग्राहमनियंत्राता एवं व्यनहारिक जीवन की दृष्टि से ग्रवने पैरों पर खड़े होने की शंक्त निहित है।

सम्पत्ति का सर्वसमाज में वितर्णी जिसे समवितरा या साम्य वितरा कहते हैं, गांधीजी के समाजवाद का एक महल्वपूर्यां अंग है ! उनके अ्रनुसार "साम्य वितरएा तभी हो सकता है, जब पर्यक्त सम्पत्ति पास में हो, पर्यव्त सम्पत्ति तभी हो सकती है, जब उत्पादन काफी हो, काफी उत्वादन तभी हो सकता है, जब सामाजिक श्रम, शक्ति, उन्Тादन करने में जुट जाए। सामाजिक शाक्ति का यथोचित उपयोग तरीज किया जा सकता है, जन हर भ्रमिक को कार्य करने को मिले ग्रथांत् बेकारी मिट जाए। श्रम रक्ति यदि निर्बल होगी, तो उहगादन पूरा नहीं होगा; फलस्वखूप श्रमिक को भर पेट भोजन न मिलेगा । अ्रत: यह श्रावइसक है कि श्रम श्रौर पूंजी ग्रापस में एक-दूसरे के 'ट्रस्टो' बन कर कार्य करें व दोनों उपभोगियों के भी ट्रस्ट बनें ।" स्पष्ट है, गांधीजी के समाजवाद के वितरा श्रथर्त् ग्यायिक योजनाश्रों में प्रम, उत्सान एवं स्वावलम्बन है, विरोध एवं परालम्बन नहीं !

विदेशेशी राज्य की स्वार्थमयी कुटिल नीति व पूंजोवाद के कुचक्र से दीड़ित गांधी जी के सम्मुख
१. विइवासी

उन लाखों बेरोजगारों भुज्ञमरी एवं नंगी भारतीयों की समस्या थी व साम्यवाद में उनकी समस्या का एक ही हैल था, वह्ह था सर्वोदय तथा ग्रामोद्योग साधना ! समाजबाद में न्याय वितरया एवं अ्रार्यक समानता सम्बन्धी समस्याश्रों का हृल बताते हुए गांधी जी ने कहा कि प्रट्येक नागरिक को सामाजिक सम्पनित का सम भाग, या एक बराबर हिस्सा, उसकी ग्रावइयकताश्रों, उसकी योग्यता, एवं उसकी कार्य-राक्ति के श्रनुसार fमले। सम-वितरा क्योंकि इस प्रकार सम्भव नहीं इसलिए न्याय विजरएा (equitable distribution) को प्रमुखता देते हुए कद्ते हैं, " 'श्र्राथिक समता का यह ग्रर्थ कदापि नहीं समभना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक बराबर लोंकिक पदार्थ मिलेंगे, 遄ं उसका वह ग्रर्थ ग्रवशग होता है कि हर एक को रहने के लिए उचित ग्रावास, खाने के लिए पर्याप्त भोजन (संतुलित) ग्रोर पहनने ग्रोढ़ने के लिए पर्यात्त खादी वस्त्र प्राप्त हो। इस का यह भी ग्रथं होता है कि ग्राजकल जो दुष्ट श्राfिक विषमता फंली हुई है, वह निष्कलंक ग्रीहसंसाहमक साधनों के द्वारा हटा दी जाएगी। पर इस समत। का यद ग्रर्थ कदाधि नहीं कि व्यक्तिगत ग्रावइयकताग्रों ग्रौर व्यकिजगत जीवन को एक ही समान कर देना हो या प्रवृहियों और शक्तियों को एक ही धरातल पर ले झ्राना हो वरन् समता, सम वितरगा, सम, ₹्वत्व, सान्व, समन्वय या साम्य, समख्व के विभिन्न प्रयोग केवल सीमित गुग़ प्रदर्श्रन के लिए किया है, जो केवल न्याय भाव को प्रकट करने के लिए प्रशोग में लाया गया है !

स्पष्ट है गांधी जी के समाजवाद में व्यकित्तिव रचनाट्मक कम, विकेन्द्रीकरा, स्वावलमबन, ग्रधंहैसा एवं सत्य पूर्गांतया घुलेfमले हैं। इस प्रकार गांधी जी के समाजत्व का मूल उद्देशय है कि व्यक्तिगत उन्नति हो, समाज ग्राप ही ग्राप उन्नत हो जाएगा। रचना प्रारम्भ कर देने के परचात् ग्रागे ग्रіने वाली परिरेध्यंतयं स्रवं ही विनाश के पथ को प्राप्त होती

जाएंगी। विक्रेन्द्री करए एवं स्वानलम्नन के विषय में उनका मत है कि समाज जब तक राज्यविहीन स्थिथि पर न पहुंच जाए तब तक कुछ्द उद्योगों एवं घ्रावगगमन के साधनों का बड़े पैमाने पर चलाया जाना रोका न जा सकेगा। हाँ, कुछ ऐसे उद्योग अवरय रखे जा सकते हैं, जिनका रखना श्रनिवार्य हो व उसमें मुनाफाखोरी का उद्देइय न हो वन ही वे प्रामोद्योगों में वाधक बनें !

गांधी जी ने समाजवाद के श्रन्तर्गत ग्रामोद्योगों एवं ग्राम ठ्यवस्थाएं, भूमि वितरएा एवं सर्वं्र खादी प्रचार की महत्ता को स्वींकार करते हुए कहा कि जनतान्त्रक शासन द्वारार भिन्न-भिन्न प्रातों में भूरिपतित्व fमटाने के लिए यथोचित प्रयतन fकए जाएं व समाज में उत्पादन का कार्य सहकारिता से किया जाना लाभदायक होगा। इस प्रकार सरकारी पद्धति द्वारा समाज युक्त उत्पादन की स्थिति पर पहुंच जाएगा, जिसमें व्यक्तित्व श्रथबा tभन्नत्व का लाप हो जाने पर एकत्व का प्रसार हो जाएगा। समाजवाद के श्रन्तंगत गांधी जी की ग्रामोद्योगों की सर्वमान्य की नीति द्वारा कुटीर उद्योग एवं दस्तकारी उद्योग द्वारा लाखों बेकार अ्मीहाक्षत मजदूरों को काम मिल सकेगा। ग्राम विकास द्वारा ग्रामीयों को ग्रावइयकतानुसार प्रकाइ, पानी की सुविधा के कारए ग्रादर्श ग्राम का स्वल्न समाजवाद का उद्देशय था। श्रादर्शा दूरां जीवन संचार द्वारा शिक्षा श्रौर कर्त्तंय परायएता द्वारा सभो को योग्य व ईमानदार नागरिक बनाया जाए। उनके रचनात्मक कार्यों में ग्राम स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं चिकिस्सा का समावेश किया गया। गांव की जनता में सह्ट्योग की भावनएएं जाग्रत करना एवं समस्याग्रों का सामूहिक रूप से निर्गाय ही समाजवाद का श्रण है। ऐसा उनका कथन था, "समाजवाद में मैं चाहता हूँ कि श्राक्रमए तथा घन्याय के विरद्ध संरक्षरा क्रिया का नितन्त्त विकेन्द्रोकरएा हो जाए,ग्रामों एवं नागरिकों













 219ks．Ek














1 1h kt

 15th thedlk 1to 上
 bl thos w？虾利

＂${ }^{\prime}$ 点



## फूल एवं काँटे

रमेश कुमार 'चित्रा' बी० ए० ग्रानर्स (fिन्दी ) अ््रि्तिम वर्ष
 विजय लक्ष्मी नैंयार [प्रो० मेडिकल द्वितीय वर्ष]

| लिपी-पुतो दोवार सी, | मद भरे चंचल |
| :---: | :---: |
| जब सामने श्राती है नारी | सीमा रहित काजल की रेखा कह शहीं |
| मन में उपमानों की बाढ़ें | बदनाम तो मैं हो गई |
| लगा जाती है नारी ! | जब नारी हो नारो न रहीं ! |
| गले कटे, बांहे सफ़ा | नग्नता प्रदरान कर तू |
| जुलफों की ज़ाली में बंधी, | बनो गौरश की भागी |
| श्रपने को कपड़ों में fिये | क्यों नहीं fमट जाती fिर से |
| चली घा रही श्राधुनिक नारो! | पथ म्रहट, कलुषित, कलंकित! |
| लहराते हुए सिरों पे पफ | श्रब वह तेरा सौंदर्य कहां |
| संकेत दे वे कह रहें | जिसकी तू थी श्रभममानी |
| नारी तो वश में है नहीं | श्रब वह तेरो लज्जा कहां |
| फिर मी क्यों \{समटी जा रहीं ! | जिस लिए कहलाई थी नारी ! |

## इंटरव्यु का प्रतीक्षा

```
            रमेश कुमार 'चित्रा' [बी० ए० श्रानर्स (हिन्दी) श्रन्तिम वर्षं]
लम्बो यात्रा पर
    रास्ता घ्रनजान
        संकल्प से उन्मक्त
        धूल उड़ाते-
            पराजय के भ्रन्तर्गत
                चल पड़ा-
                    मानब प्राणी
                दून्टरव्यू देने
                धुंघ में लिपटा
                    वर्तमान का वित्र
                    नजर श्रा रहा
            {क्षितजज के
                कजलाए भुकाव
                    की भाँत
                                    मिलन की श्रिमट
                                    स्मृतियों को
                                    कोब में समेटे
                                    उसका इन्टरण्यू था
                                    रूखेखेके हीन चेहरे
                                    दुर्बल शरार तने सा
                                    प्राणहीन ढाँचा मात्र सा
                                    क्षय रोग से अ्रस्त
                                    डिग्रो सम्माले
                                    दिव्य वाणो की
                                    |ाट में बंठ गया 
                                    भाग्य का निर्णय
                                    करने वाला
                                    उसका इन्टरव्यू था।

\section*{च्र्नमोल बोल}

संग्र्कर्ता [नरेन्द्र कौन बी० ए० (ग्रानर्स) द्रितीय वर्ष]
१. अ्रच्छी वस्तु के फूटे टुकड़ों से दरिद्रता श्रपना घर बनाती है।
२. सत्य ग्रनिसा का प्रतीक है।
(महाॅमा गांधी)
३. एक समय पर एक ही कार्य हाथ में लो। एक से स्रधिक की ग्रोर ध्यान रहने से कोई भी काम नहीं हो पाता ।
(दादाभाई नौरोजी)
४. हम ईंशवर को जितना स्मरा करते हैं वह हमारी उतनी ही सहायता करता है।
(महांत्मा टालस्टाय)

\section*{गीतों की देवी}

स्नेह लता [बी० ए० प्रथम वर्ष संसक्कृत ग्रानर्स]
कसे लिखूँ मैं गीत मधुर, गीतों की देवी रूठ गई। कैसे गाऊँ में गीत श्रमर, जब ₹वर की वीणा टूट गई ।।

तुम क्या जानो क्या पहचचनो, मेरे गीतों की भाषा को ।
कंसे ठुकरा दूं ग्रब बोलो, घर ग्राई हुई निराशा को ।
श्रब क्यों कहते हो गाने को, जब लय ही लय से टूट गई ।
कैसे लिखूँ मैं गीत मधुर, गोतों की देवो रूठ गई ॥
मैं क्या लिख़", किस पर लिखूँ कुछ समझ्न न मेरी ग्राता है ।
बीणा के बेदम तारो पर, श्रब हाथ न सधने पाता है ।।
जी कहता है मर जाऊँ श्रब, जब किस्मत मेरी फूट गई। कैसे लिखूँ मैं गीत मधुर, गीतों की देवो. रूठ गई ।

\section*{'श्रद्धाउजलि'}

श्रनिलकुमारी सऋसेना (बी० ए० ग्रानर्स हिन्दी श्रन्तिम वर्ष)
युग मूर्ति तुम्हारे चरणों में
श्ररवत है मेरा हृदय-सुमन
मैं श्राज चढ़ाने श्राई हूँ
तुम पर श्रपने यह अद्धाकण
तुम लाल राष्ट्र माता के
हो धीर बहादुर जनता के
घशीश तुम्हें देगा युग-युग
भारत की माटी का हर कण

\section*{संस्कृत-व्रिभाग:}

\section*{परामरांदाता \\ मनोहरो विद्यालंकार:}

क्वाभसम्पादिका
मीरा

\section*{त्रनुक्म्मणिका}
१. कालिदासस्य काव्येषु भारतीया सं₹्रृतिः निरंजनदास: मुंजाल बी० ए० संसकृत म्रानर्स दितीयो वर्ष:
२. बारोणच्छिष्टं जगत्सवंम्
३. देश्रभवित:
४. उपनिषस्तु परमातमनः स्वस्पम्

सुभाग माधुर बी० ए० प्रानसं संस्कृत तृतीयो वर्ष:
मोरा बो० ए० श्रानसं संश्कृत तृतीयो वर्ष:
जुरेन्ब: कवपल: बी० ए० संस्कृत भ्रानसं तृतीयो वर्षं:

\section*{कालिदासस्य काव्येषु भारतीया संख्कृतिः}

निरंजनदास: मुंजाल, बी० ए० (संर्कृत श्रानसं) द्वितीयो वर्ष:

नियतं कालिदासो भारतीयसंसकते: प्रतीक:। श्रस्माकं संखक्तेः परिष्कृतं रूपं यदि कुर्रचित् प्रव्यते तर्ह कालिदासस्य काध्येषु एव। भारतस्य दोर्भाग्यं एवेदं यद् भारतं सुदीर्घाय कालाय परतन्त्र: भ्रासीत्। तस्य गुएाः विशेषताइच विशचस्य हृष्टो श्रधुना ग्रायांन्ति। पुनरपि तेषां प्रकाइनाय प्रचाराय च न वयं सप्रयत्नाः। पाइचात्यदेशेषु कालिदासस्य काव्यानि कर्शिचदालोचकं: पठितानि तैरच कालिदासस्य इलाधा मुक्तकणष्ठं कृता। तैरक्तं - भारतीयकविष्त्री सोन्दर्य भावना ग्रस्तित, विरोषतरच कालिदासे। एतदाकर्णं भारतीयै: श्रालोचकं: ग्रपि उक्तंनियतं कालिदासे सौन्दर्यम् ग्रनिति। केचन समालोचका: ग्राङ्धलकविना रोक्सभीयरमहोदयेन सह कालिदासस्य तुलनां कुर्वंन्ति। तेषां कृते एतदस्ति गौरवास्पदं यद् ग्राङ्गलकविना सह तुलनया कालिदासस्य स्थानम् उच्चतरं जायते। परं ते न जानन्ति यत् कालिदासस्य साहित्यं विशवे श्रद्वितीयम् 1 परम् ग्र्रधुनाषि तस्य साहित्यस्य पूर्गांतः श्यध्ययनम् भ्रालोचनञ्चैव न जातम् ।

प्रस्तु, श्रधुना कालिदास स्य काध्येग्पः केचन इलोका: येषु श्रस्माकं संस्कृतिः पूरांतः प्रतिबिमिन्बिता वतंते। रामस्येकपत्नीव्रतस्वं महाकविना सम्यगुपर्वर्शातं रघुवंशस्य चतुद्दंशे सर्गे। तत्र राम: सीताया: प्रतिकृतिसखः कनूनाजहार। राम: पुंत्रगंस्य प्रत्वनिधि:, सीता च स्त्रीवर्गस्य प्रतीका। रामस्य सीतां प्रंत्त प्रीति: श्रनुपमा श्रादश्शी च वर्तंते।

सीतां हित्रा दशमुखर्वरुरुर्नेपयेमे यदन्यां,
तस्या एव पतिकृतिसखः यत्क्रूनाजहार।

वृतान्तेन श्रवराविषयपाविशार तेन भतुँ:, सा दुर्वररं कथमपि परित्यागदु:खं विषेक्ते।। श्रन्यन्न च सीता न्यक् कृतापि रामाय सन्द्बश्राति साहं तप: सूर्यनिःविष्टहृष्टि; ऊघं प्रसूतेरचरितुं यतिध्ये । भूयो यथा मे जननान्तरेऽवि, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥
श्रन्र स्रीयां पतिभfक्तिः पराकाष्ठां लभते। भारतीयसक्कृतो भतुं: स्थानम् श्रह्युच्चं वर्तंते। भर्तु: वित्रकतापि पर्नी तस्मै न क्रुछ्यति। राजसभायां दुष्यन्तेन निराकृताजि शकुन्तला स्वभाग्यमेव दोषयति न स्वपतिम् । महीषि: कण्व: पत्द्युर्यु हैं गच्छन्तीं शकुन्तलां यत् शास्ति तदपि भारतीयसम्य तामेव ग्रभिठ्यनक्ति। यस्मिन् कस्मिन्नीि काले यस्य कस्याषि च देशस्य कोडपि विता स्वपुत्रीम् इदमुपदेष्टुम् ग्रह्हींति। वस्तुतोडर्गनुजदेशः सार्वकाललक: सार्वदेशिकरच। महीष्या साधूक्तम्-
झुश्रूषस्व गुरून् कुरु त्रियसखीर्टत्ति सपत्नीजने भर्तुणिप्रकृतापि रोषातया मा रम प्रतीवं गमः। भूयिषंड भच दक्षिएा परिजने भाग्येष्वनुस्सेकिनी यान्द्वेवं गृंि्टिीयदं युवन वो वामाः कुलस्रावयः।।

वर्गअगवस्ता प्रशश्रम च्यवस्या च भारतीयसंस्कृतो ग्रपरा विशेषज़ा वतंते 1 ग्रस्या: ग्रवि वर्शानं कालिदासस्य रचनासु यत्र तत्र उपलम्गते, रघुवंशस्य प्रथमसर्गे रघूनामन्व्य वर्गांगता कालिदासेन स्पष्टी-कृतमिदम्-

शःशवेऽन्यस्तविद्यानां योवने विषर्यिषषाएम् ।
वार्षके मुनिनृत्तीनiं योगेनान्ते तनुत्यजाम्।

एवमेव भ्रभिज्ञानशाकुन्तलेऽ,प पैरवायाम् ध्रन्त्यं कुलव्रतं तहमूलाश्रय एव वर्यातः कविना-

नियतैकपतिव्रतानि प₹चात्
हरुमूलनि गृहीभवत्ति तेषाम् ।
ब्राह्ययाक्षत्रियवैइयसूहू षु ब्राह्मयास्य ब्रह्मशक्त वर्व स्थ।नं सर्वोच्चं दरित कालिदासेन। राजादिलीप: स्त्यमेव गुरो: वशिष्ठस्य समीपे गच्छाति, न तु गुछ: राजः समीपे श्रागच्छति। अ्रभिज्ञानशाकुन्तलेऽषि वैखानसः स्वकार्यं परित्यज्य राजानं दुष्यन्तं ग्रशश्रमं न नयति !' न चेदन्यकार्यातिपातः प्रविरय प्रति ग. ह्टतामातिथेयः सक्कार: इति कथयित्रा समिदाहरएाय गच्छ्धति ।

भारतीयसभ्यतायां गोर्महत्त्वम् श्रतिशयं वर्तंते। कालिदासोडपि श्रस्याः महत्त्वं स्वीकरोति। रधुवंशस्य द्वितीयसर्गें राजा दिलीप: गो: रक्षायै 'एकातपं्रं जगत: प्रभुत्वं नबं वयः कान्तमिदं वपुर्चेति' सर्व परित्पक्तुमिम्छ्छति। गोसेवयंव राजा शापनिवृतो भवति। इन्द्रं एा सह युद्धमानो यदा रघु: लुप्तहृष्टिर्जयते तदा गोमून्रेएा नेन्रे प्रक्षालिते सत्येव रधु: स्वनेव्रशांक्त पुनः लभते। एवं 尹्रन्यग्रापि श्रनेकेषु स्थलेषु कविः कालिदासः गो: महत्त्वं सम्यक् प्रतिपादितवंन्।

मानवजीवने सुखदु:बम् ॠ्रनिवार्यम् । न कोडfप सदा सुखी न चाईि सर्वदा दु:खी। सर्वेषामेव जीवने इमे चक्रक्त् परिवर्तंते। इदमेव दार्शानिकं

लक्ष्यं सम्यगुपर्वर्यातं कविनाकस्याि्यन्तं सुख्बमुपनतं दु:खमे कान्ततो वा । नीचैर्गच्छति उपरर च द₹ा चक्रनेममक्रमेशा ।। श्रभिज्ञानशाकुन्तलेऽपप प्रकृति वर्एायता कविना श्रयमेव विचार: स्फुटीकृत:पादन्यासं क्षितिधरगुरोर्मू धिन कृत्वा सुमेरो: कान्तं येन क्षपिततमसा मघ्यमं धाम ववष्यों।। सोऽय चन्द्र: पतरि गगनादल्प शेषे र्मयूखं: श्रत्यारूढ़िर्भवति महतामप्यप भ्रंशनिष्ठा।। प्रार्तंत्र।ाां राज्ञ: परमो धर्मं:। इदमेवाश्रित्य कविः कालिदासः घ्रभिज्ञानशाकुन्तले कृतसन्धानाय दुष्यन्ताय वैसानखमुखेन सायकं प्रतिसंहर्तुं कथयति। राजापि त亏क्ष्भामेव बारां प्रतिसंहरति। घथातदाशु कृतसन्धानं प्रतिसंहर साखकम्। श्रार्तंत्राराय व: शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ।। गान्धिमहार्मनां कपित्रयसन्द्रेशोरीि कुमारसम्भवे कालिदासेन निदिष्ट:-

न केवलं यो महतोडपभाषेत्
श्रुरोति तस्मादःप यः स पापभाक् ॥ एवं परिस्फुटं भवरि यत् कालिदासस्य काव्येपु भारतीया संर्कृतिः पूर्गांतः
चिश्रिता वर्तंते। यथार्थंतः कालिदास: भारतीयसंस्कृते: महान् उद्घघंषकः। कालिदासस्यार्थो डर्माकं संर्कृतिः। भारतीयसंर्कृतेइचार्थ: कालिदास घीि।

\title{
बाणोन्द्वहं जगत् सर्वम्
}

\section*{धुभाग मायुर बी० ए०（संस्कृत श्रानर्स，तृतीयो वर्ष：）}
＂भ्रस्ति कविस्सर्वर्मोमो वत्सान्व्वजलधिकोस्तुभो
बारा：।
नृत्यदि यद्रसनायां वेधोमुखरंगलासिका बाएी ॥
（पार्वतीपरिएये）
संसकृतगय्यसाहित्ये महाकविर्बालभट्टोडसाघारा－ प्रतिभावान् महामेधावी प्रवाचामग्र्यो：चासीत् । र्षंचरिते कादम्बर्यां चानेन महाकविना स्ववृत्तन्तो विस्तरेगा वर्वाएत：। हर्षचारते यथा－
＂स बाल एव विधेर्बलवतो वशादुपसम्पन्नया क्प－ टुज्यत जनन्या जातस्नेहस्तु नितरां पितैवास्य मातृ－ तामकरोत् ।＂ कादम्बर्यां च－
＂बभूव वास्स्यायनवंशसम्भवो द्विजोजगद्गीतडग्रयोः
सताम्।
पने कगुप्तारितवादप ङ्ふुज：कुबेर नामांश इव ख्वयन्भुव：॥＂
अ्रस्मात् स्फुटं भवति यद़यं बाएभ⿸户द्टो वास्सायन－ गोंत्रज：चिश्रभानो：पुत्र श्रासीत् । पितार उपरते प्र चुरधनत्व।द् बाएाभट्रो वयस्स्यै：सह श्रनेकेषु प्रान्तेषु बभ्राम। कीथमहोदयस्य मतननुसारेएा बासाभटृस्य काल：ह्रीष्टीयस्य संवत्सरस्य सप्तम्या：शताब्दा： पूर्वर्धं निशचीयते। झ्रयं कविर्बायाभट्ट：सर्वशास्त्र－ विशारदो लोकस्य राजकुलस्य च सकलह्यवहाराभिजो मानसशास्तस्य विशेषझईचासीत् । तस्य यशः कादम्बरी－हृर्षचरितञ्चेति द्वयो：गद्यकाव्ययो：समा－ मितं वर्तते।

संस्कृतवाङ；मये इतिहासग्रन्थानंं प्रायेया ग्रभाव एव छ्वयते। हर्षचचरितं ताबद् एतस्मिन् विषये घ्रप－

वादस्वरूपं वर्तंते। इदं हर्षंचरितम् ध्रास्यायिका रूपेएा वर्तंते । तथा च भस्य रचना कविना कादम्ब－ रीतः पूर्व कृता इति काष्यशैल्या एव विभव्यते। कादम्बरी तु कथा वर्ईंते। छ्रस्य कयाग्रन्थस्य भाषा परमरमएीया भाषरच नितरां गम्भीरो वर्तंते। श्रस्मिन् ग्रन्थे मुक्तकादीनि चत्तुरिधान्यपि गद्यानि वर्तन्ते परम् उत्कलिकाप्रायस्य एव बाहुल्यम्। विप्रलम्भ एव प्रधानो रसः । कर्यादयोऽन्येपि रसाह्नाः वर्तन्ते। माधुर्यो गुएा：पाञ्चाली च रीतिः। वर्गांनायामपि बालास्य पाटवं सर्वातिशायि। राजां， मुनीनां，संध्या－प्रभात－सूर्य－चन्द्र－सरोवरादीनां प्रकृतिपदार्थानां ख्वाभाविकं वर्एानं विदधत् भूरि－ मर्चित्रमिव श्रार्लिति चक्षुष：पुरतो जनस्। न केबलं वर्एांने परं परस्परालापे उपदेशप्रवचने चापि घ्रतिनिपुएयो बाएःः हर्षचरिते ब्रह्माया उपदेशः कादम्बर्यां च शुकऩासोपदेशो रत्नं संसकृतसाहित्यस्य। श्रूप्वेगा सिद्विना पदात्पदं सिद्धिना सुरिलष्ट：सुतरां प्रभामधिगच्छ्रति सुकनासोपदेशः। कादम्बर्या：उत्त－ राध्ध तु बाएसूनुना पुलिन्दभट्टेन भूषएाभट्टेन वा कृतमिति प्रसिद्धम् । वस्तुतः काद म्बरीसद्रां गद्य－ काव्यान्तरम् श्रद्यावि नोपलम्यते । तथा चोक्तम् पुलिन्दभट्टेन－
＂कादम्बरी रसभरेशा समस्त एव मत्तो न किक्चिद्धि चेतयते जनोडयम् ।＂कादम्बरीमाश्रित्ये－ वोच्यते—＂वारी़ बायोो बभूव＂इति ।

वाएस्य प्रकृतिचित्रांां तस्य सूक्ष्मनिरीक्षगा－ राक्ते：परिचायकं वर्तंते। वस्तुतः काव्यादर्चे निर्दि－

ष्टम् भ्रोजोलक्षरां-"‘श्रोजः समासभूयस्व्वमेतद् गद्यस्य जावितम्" इति तस्य ग्रन्थेषु यत्र तत्र उपलन्यते। गद्यशैल्या दुष्करत्वं स्वयं बारोडवि हर्षचरिते कथयति-
"नवोऽर्थों जातिरग्राम्या इलेषोडकिलष्ट: स्फुटो रसः। विकटाक्षरा बन्घशच कृस्स्नमेकत्र दुष्करम् ॥" परं तस्य गद्यं सवश्रैव दीर्घसमासकिलष्टं नास्ति प्रपितु तस्य काव्ये समासवृत्ति: प्रसंगानुकूला वर्तंते। इलेषालंकारे तु तस्य विशिष्टा रुचि: श्रस्ति। हर्षंचरितस्य केचन प्रस्तावनाइलोका ग्रपि इलेषसमलंकृता वर्तन्ते । न केवलं इलेष एव ग्रपितु परिसंख्या, विरोधाभास:, उत्र्रेका, उपमा, समासोकित:, रूपकज्वेत्यादयोडल ड्कारा श्रपि तेन सम्पग् नियोजजताः। तन्र रसनोपमाया: एकं सुन्दरम् उदाहरायां रसिकजनमनोविनोदाय ग्रश्र दीयते-
"वपुषष वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लेन, नवपल्लव इब कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेगा, मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पदम् ।"

श्रस्य बाएभट्टस्य विरोधाभासस्तु ग्रति सुन्दरम्

श्रस्ति यथा-
"सन्ततमुष्मारामारोपयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति, उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति। ई₹वरतां दधानाप्यशिवक्रकृतित्वमातनोति श्रमृतसहोदरापि कटुकविपाका ।"

बाएकावः प्रायः स्वरचनासु पाञ्चालीं रीनत साधिकारं प्रयुङत्तः। उत्तन्च-
"राब्दार्थयो: समो गुम्फ: पान्चाली रीतिरिष्यते। शिलाभट्टारिका वाचि बाएोक्तिषु च सा मता।"

बाराभट्टस्येयं गम्भीरार्थकल्पना वारा कस्य हृदयं नाह्ल।दयति 1 श्रीगोवर्धनाचार्येया लिखित यत्सरख्वत्या वाअप्रागल्भ्यं प्रकटयितुं स्वयं बायाएतारो गृहीतः। तथाहि -
"जाता शिखण्डनी प्राक् यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छाfम।
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु वाएी बारोो बभूव ह ।।" श्रत एवेयमुक्ति: सम्यग् घटते-
"बारोणिछ्छिष्टं जगत्सर्वम्" इति ॥

\section*{"देशभक्ति:"}
(मीरा बी० ए० संस्कृत श्रानर्स तृतीयो वर्ष:)

कोडपि देशस्तावदुत्यानं कतुं न क्षमते, यावदस्य नागरिका: देशभक्ता: न स्यु:। देशर्भक्ति: नागरिकस्य प्रधानतमेषु कर्तंव्येषु गण्यते। स एवं वास्तविको नागरिको यो हि स्वाधिकार संरक्षयोन सह निजकर्त्तब्यमीि सम्यगिवदधाति । स्वदेशस्य कृते य: सर्वमप्यावइयकं व्यागं कर्तुमुद्यतोडसित स एव वस्तुतो देशभक्तः कथ्यते। देशभक्तो देशास्य सर्वर्न् प्रशनान् गम्भीरदष्ट्या पर्यालोचयति, तेषां च समाधानं करुं यथार्शाक्त प्रयतते। यां काज्चिदपि प्रेराां स लभते तां देशस्यैवादर्शे म्य:। देशस्य प्रत्येक कएा: तस्मे प्राराभूतोडfस्त।

संकटकाले देशभक्ता एव ₹्वदेशास्य उन्नरूत

कुर्वंन्ति । यदा ग्रस्माकं देशो यवनै: भ्राक्रान्त: तदा प्रताप-रिवादयः सुवीरा: देराभक्ता: रएप्राङ्नऐ समाणता:, वोरतां च प्रदीरितनन्तः। श्रद्य श्रस्माक देश: स्वतन्त्रोडस्ति, इदर्मीप देशभक्तानां भगीरषप्रयत्निरेव, ये तस्य कुते निजप्रायान् सर्मीपतकन्त:। येऽपि भ्रन्ये देशाः भूमण्डले महतीमुन्नति कुर्वन्ति, श्रस्य मूलकारएमपि तेषां देशभक्तानां देश भक्तिरेव। गतमहायुद्धेष्दु अ्भनेके जना: प्राराग्त् ल्यक्तवन्त:, इदं सर्व देशभाक्तमूलमेव।

यद्यदि श्रस्माकं देशः स्वतन्भ्रोडस्ति, परम् श्रधुना सः संकटापन्नोस्ति। विगत-प्रष्टादशवर्षे म्य: पाकिस्तान: भारतदेरो श्राक्रामको वर्तंते। घ्भनेकरः

पाकिस्तानीया: श्रोनगरसीमायंं प्रवेष्टुं प्रायतन्त। भेलमघाटथा: कोशद्वयमितां सीमां समुत्तीर्य श्रीनगरस्य प्राप्तये बहुवारं योजनां कृतवान् पाकिस्तान:। श्रस्मिन् वर्षेऽपि अ्रगस्तमासस्य पंचमतारिकायां पाकिस्तानः जम्मूकाइमीरप्रदेशो श्राक्रमयां कृतवान् । ततरचंबं छम्बादरिरिक्त नौरोरा-जोरिया प्रभृतिषु क्षेत्रेषु बमवर्पयाम् श्रकरोत् ! पाकिस्तानस्य इदं कथनं वतंते यत् कारमीरः तस्यैव देशस्य खण्डोऽस्ति, काइमीरदेशीया: च जना: पाकिस्ताने एव सम्मिलितुम् घ्रभिलषन्ति । ग्रनया काइमीरलालसयंव पाकिस्तानः बारंबारं भारतदेशम् भ्राकामति। परं सम्प्रति तु इदं निरिवादं यत् काइमीरः भारतस्य भ्रभिन्नोड्झ्ञः । एतस्मादेव कारएात् स्वदेशसस्य भ्रखण्डता-संरक्षरा।य भारतदेशः पाकेन कृतस्य सहसत्रस्य ग्राक्रमसास्य प्रतिक ररं कर्तुम् ग्राक्रमाएम् श्रकरोत्। भारतं तु पाकेन सह भूरिप्राव्ते: अभिलाषेशा न युध्यति ग्रपितु स्वदेशास्य सुरक्षायं एव यतते। साम्प्रतं सुस्पष्टमिदं यत् पाकिस्तानो विद्यते ग्राक्रान्ता हति। भ्भत एव संसारस्य ग्रनेके देशा: पाकिस्तानस्य ₹दम् श्राक्रमयां निन्दन्ति। श्रांसावादिनो महार्मागान्धिन: भारतदेशस्तु शान्तिप्रियो देशो वतंते, सर्वत्र शान्न्ति च कामयते परं तथापि कस्यापि देशस्य चीनस्य पाकिस्तानस्य वा ग्राक्रमयां न सहिष्यते। पाकिस्तानस्य श्राकमरास्य त्रिषये श्रोशास्तित्रमहानुभावै: सुस्पष्टम् उद्धोषितं यत् कृाएास्य उत्तरं कृताऐनेव दास्यते तथा प्रत्येकं आकिस्तानीयः ग्राक्रन्ता बलात् भारतात् बहिष्करिष्यते। तेन च ग्रप्रे भर्यातं यत् काइमीर: भारतस्य श्रखण्ड: श्रविभाज्यशच श्रह्ञो वर्तंते। पाकिस्तान: काइमीरस्य एके ञ्चर्मतम् घ्यषि भूभागं कथमदि गृहीतुं न रक्ष्पति ।

हर्षस्य विष्यो यदस्माकं संनिका: निजप्रा्यानां मोहं परित्यज्य देशं प्रति देशर्भाक्ता प्रकटितनन्त्तः येषु कीलर-राजू-रएावीर-झ्राशाराम त्यागीं-समर्सासह--घ्रब्दुलहमीद—इत्यादिभि: स्वदेशरक्षायं स्वप्रारान् समर्पर्यद्भ्: वीरगतिः प्राप्ता। तान् च

प्रोत्साहयितुं परमवीरचक्रा: महावीरचक्रा: भारतीयसर्वंकारे एा दत्ताः। भारतीयसैनिकं: ग्रस्मिन् संग्रामे यस्य अ्याह्मबलस्प यस्य शोर्यस्य, यस्य उत्साह्स्य, यस्या: निर्भीकताया:, यस्या: देश भक्तेइच यः परिचय: प्रदत्तः, स नूनमेव प्रर्शसाहःः। तेषां देशभक्तानां च नाम भारतस्य इतिहासे स्वराक्षरं: लिखितं भास्यति ते च सर्वंदा सर्वथा ग्रन्येय्य: श्रादर्शाभूता: प्रेरागादायकाः भविष्यन्ति।

देशभवितः प्राय: तदंव विकसिता प्रतिष्ठता च भवति, यदा श्रादितः एव तस्या शिक्षा प्रदीयते । बालानां हृदयेषु एष भावः श्रध्ययनकाले एव बद्ध• मूलो भवितव्यः। श्रत एव श्रनेकेषु देरेषु विद्यालयेष्वेव देशभक्ते: शिक्षायाःप्रबन्धो भवति येन छात्रा अ्रघ्ययनं कुर्वन्त: एव देशभक्ता: नागरिका: च भवेयु:। येषां देशाभक्ति: दृढा न भवरि। देशस्थैवादर्शः यस्पादर्शः देशस्य संक्कृति: यस्य संस्कृतिः, देशस्य भूमि: यस्य पवित्रा भूमि:, देशस्योन्नीतः एव यस्य उन्नतिः, स एव वस्तुतो देराभक्तः।

घ्रद्यतने ग्रस्माकं राब्ट्र विपद्ग्रस्तं वर्तंते। ग्रस्माकं संस्कृतिः धर्म: भूमिइचेत्वादिक सर्वं संकटापन्नं विद्यते । श्र्रस्मन् समये देशारक्ति: सर्वीतिशायिनी। अतः अ्रस्माक कर्तं ग्यमस्ति, यद् वयं देशस्य उन्नतो यथाशक्ति पूरांप्रयत्नं कुर्याम: निजर्वार्थ न साधयन्तो देश्स्य हितं च विचारयाम:। श्रीमद् भगवद्गीतायां भगवता कृष्योन साधुक्तम् 'हतो वा प्राप्स्यसि ₹्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय ! युद्धाय कृतनिशचयः ॥"

इत्यादिकाम् श्रमरां व।लीं स्मरन्त: स्वदेशरक्षायै च कृतीिरचया: सन्तो वयं एतदेव कामयामहेवयं मातृभूमे: सुता: पुण्यभूमे: प्रतिष्ठाऽस्ति देशे विदेशो च यस्या : छछीएगां मुनीनां कवीनाञ्च माता
भवेद् रक्षक: सृष्टिकती विधाता ॥
सुधीरा : सुवीराइच नम्रा: सविद्या:।
धनेनापि युत्ता वयं निर्धना वा। सदा सेवका भारतस्यस्य भूत्वा घनं जीवनं चार्पंयामैतदर्थम् ॥

\title{
उपनिषनस्सु परमात्मनः स्वरूपस्
}
(सुरेन्द्र: कपिलः बी. ए. संस्कृत श्रानर्सं तृतीयो वर्ष:)

वेदान्तः इति विष गान्तरे प्रमुखरूपे या यद्व व्याह्तं तदस्ति तस्यानन्त्रपार!्य जगदाधारपरमात्मन: ₹त्ररूपम्। वेदान्तशास्त्रेणु उपनिषद: मुरुगा: सन्ति। तासु ब्रह्मएा: कीर्टर्यं पूराई सामग्री उपलभ्यते । तासां प्रघानं विषयः तस्य श्रक्ष्वब्रह्माः स्वहुषं, तस्माद् जगतोहचत्ति: पुनइच तस्मिन्नेव प्रलीनं चास्ति, पराश्रपरा, विद्या-ग्रविद्या, श्रेय: प्रेयइचेत्यादयः सर्वा: ज्ञानशाखा: तास्वेव उपद्दिष्टा: सन्ति। तस्य ब्रह्मसा: दर्शानान्ते "यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।" श्रपि च "यद् ज्ञात्वा नान्यत् fक्रिचत् ज्ञात ग्यमवशिष्यते।" इमां ब्रह्यविद्य। म् ग्राच र्यगाएः विशिष्ट-योग्याशष्येक्यः पाट्यन्ते स्म। योग्पशिष्येषु केचित् योग्यतमा. एव शिष्या: तत् ज्ञानं गृहीत习न्तः जन्ममृत्यो: बन्धनाच्च प्रमुच्यन्ते स्म।

गुरुजनानi सेवां कुर्वन्तः सकल-जीवनोतसर्गेया कठिनतमं: किलष्टैइच तपोभिराइमानङच परिष्क्टल्य, सततप्रयत्नै₹च, सांसारिकाकर्षऐोग्यो मन: समाकृष्य योगादिरम्यासं: ते शिष्या: तं सर्वगं सर्वत्र व्याव्तं परमेशवरं चाध्नुयु: यः ईशोपनिषन्मतानुसारतः ' ईशावास्यमिदं सर्वं यरिकचित् जगत्यां जगत् ।' स च ईरा: गीताया: मत।नुसारेए भात्मा-हूपेएा सर्वषु जीवेषु स्थितः স्रत्र च ' ममँवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन:" श्रविच "श्रहमांट्मा गुडाकेशः सर्व• भूताराय: स्थित:"

ईशावास्योपनिषदि ईशास्य वर्गानं वर्तंते यत:
"स पर्य गाच्छुक्कमायमव्र्एमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।कविर्मनीषी परिभू: स्वयन्मू: याथात-

थ्यतोडथान् व्यदधाच्छारवतीक्य समाभ्य:।"
कठिनतापरमियमस्ति यत् स उद्धाटितो नास्ति परञ्च-
"हिरण्यमयेन पाग्रेए सत्यस्य। पिहितं मुखम्" एवं स्वराँमयेन माया-पान्नेश श्राह्मनं श्राच्छः च्य जगति भ्राfन्ति प्रवञन्चनां च प्रचारयन् लोकान् शास्ते।

श्रन्यथा तस्य तेजोरूपम् श्रतिभास्वरम् श्रस्ति । संसारस्य सर्वे भास्वरा: पदार्था: तत्रभापुंज़स्य परमेशवरस्य ग्रंशाए: विद्यन्ते। यथा-
"यदादित्यगतं ते जो जगद्भासतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यचचाग्नौ तत्तेजोविद्धि मामकम् \({ }^{\prime \prime}\)

कठोपनिषदि श्रवि श्रयमेव भावो दृष्टिगोचरो भवति ।
"न तग्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमनिन्: । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति । केनोपनिषदपि अ्रत्र सोऽब्यक्त ब्रह्म एव सर्वेषामेन्द्रियाएां "林रक:" इति मन्यते । मानवेन्द्रियारिए तु केवलं माध्यमानि सनित्त। तेषामन्तरे कापि श्रन्या शाक्ति: या तानि स्वे स्वे कर्मटिए नियोजयति य: सर्वराक्तिमान् इश्युच्यते । स वाचानभ्युदितं, वाराी च तस्य गुखाविशान् कथयितुमशक्या परं च तेनैव इदं वाष्यक्टुद्यते। श्भपि च "यन्मनसा न मनुते येनाहुरमनो मतम्" झ्रतो मन: श्रवि यस्य स्वरूपविषये चिन्तनितुमक्षमम्।

श्रपि चात्र "मतामतम्" धीयते, श्राचार्य: शिष्यगरानुपदिशन् कथयति यन् स: श्राचार्य: सन्नपि तस्य विषये किचिदेव जानाति श्रतः स न

तु "न जानामि" इति कथयितुम् श्रशाकयोsस्ति नापि च "जानामि" इति। श्रतो यो जनो "जानामि" इति कथथति स: ब्रह्माए: ₹्वरूपं यज्ञइष्टापूर्तीदिकर्मंतु एव मन्यते। स: अ्रत्यल्पं जानाति परञ्च यो विद्वान् तसिम्मन् गूढविषये अ्राह्मानमजो जानन्नवि वितथप्रयन्नान् च कुर्वन् "न जानामि" इति कथयति सोडधिकं जानगति ।

श्रत्र च मुण्डकोषनिषदि येन ईशा सर्वमिदं चराचरजगत् वास्यमस्ति स एव पुरुष: दिव्यो ह्यमूर्तं: पुरुष: सझह्यान्यन्तरोऽजः अ्मप्रायो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात्परत: परः । चाप्यत्र तस्य ब्रह्मए।: "श्रनिन्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रूूयों,

दिशः श्रोत्रे वरणिवृृताइच वेदा:।
वायु: प्राखो हुदयं विशवमस्य,
पद्ञ्रयं भूfि ह्योषः स सर्वंभूतान्तरात्मा।। तर्सदटामेवाf्ति वर्गानं पुरषसूक्तँ
"चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्योऽजायत, मुखादिन्द्रश्चागितरशच भाराद्वायुरजायत । नान्यासीदन्तरिक्षं शीष्ष्तो: द्यो:समवंत पद्भ्रयां भूर्मिदिशः घोत्रत्तथालो कानकर्पयन् ।

श्राप च सृष्टचा: तस्माद् विइवपुरुषादागमनहृत्तान्त: तन्रंव ब्राह्मयोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्य: कृत: उरू तदस्य यद्वंर्य: पद्भ्यां शूद्रोडजायत ।

स विराटरूपेऽ:खलं विश्वमाच्छ्घादयन्नपि ग्रएोरारीयान् रूपं दधाति-
"झ्यावि संनिनितं गुहाचरं नाम महत्पदम् श्रच्रतत् सर्मितं" एजत्रारान्निमिषच्च, यदेतज्जानथसद सद्वर्रेण्यं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम्।" यद्दfिमच्चशुम्योडर्पगु च
यस्मिंल्लोका: लोकिनइच निहिता:।
सूक्ष्मादपि सूध्मतर: सतः
तस्य स्वरूपमति उज्ज्वलम् इस्युच्यते।
"हिरण्यमये परे कोषे विरजं' ब्रह्मनिष्कलं तच्छुभुं ज्योतिः तद् यदालमविदो विन्दु: ।"

प्रतिपाद्यविषयमधीत्य च श्राट्मविद् विशुद्ध-लोकोत्तर-ज्ञानप्रसादेनार्मानं च परिष्कृत्य तथैव तेन सह साम्यमुभंशि ।
"यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रंडस्तं गच्छुन्ति नामरूपे विह्याय।

तथा विद्वान्नामरपाद्विमुक्त: पराब्वरं पुरुषमुरैवित दिव्यम्।।

श्रेष्ठ-ब्राहीं स्थितित प्राप्नुवत: विदुष: कीदरी श्रवस्था संजायते -
"भिद्यते हृद्ययर्रन्थिरिछ्रद्यन्ते सवंसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्fरिा तf्मिन् दृष्टे परावरे"।।

\title{
देश \\ (सिन्धी विभागु)
}

ससादकु:
संतदासु भांगिय।

श्रंकु: २
१६६६
सालु : ??

पर्हिंजी पचार
इन्तहान ऐ सिन्धी :- हिन सालि सिन्धी शागिर्देनि इम्तछाननि में चङो पाशुु मोखियो। हर विषय में पहिरियो नम्चरु खरी हन।म हासुलु कयाऊ। अ्रसीं खेनि वाधायूं था दियूं ऐ उमीद था रखू त हू यूनीवर्सिटीक्र जे इम्तहाननि में वि पंहिंजो जलनो द़ खारीदा।

सिन्धी सभा :- समा जे सहारे हेठि १३ जनवरी १६६६ते मेम्नरनि जो सूर्ज कुंड ऐ कुतुनुमिनार तक्षु शैलु रखियो वियो। घयो में घएा मेम्बर शामिलि थिया। चङो लुतुकु प्रायो। शैल खे काम्याबु बए।दएा में रमेश दीपचंदाएोक्र, कोशी सभनाएीक्र, उशा हिंगोराएीक्य, सुशीला, भारतीप्र, पदिमा, श्यरूना, विद्या, रतन, किशिन, रामचंद, राधा, धम ऐे बियनि सहायता कई।

\section*{हिन्दुस्तान जिंदावावाद !}
?- चतन जा जवानो उथो, दुरमन कयो हमिलो श्राहे, जानि दे ईे, भ्रानि बचायो, वक्तु क्याहे, ज़ोर सां नारो लगुायो ‘हिन्दुरतान ज़िंदाबाद’।
२- इतहास में श्रमरि इहंदो सो, करे माउ तां सिरु सदिके जो, वक्तु इम्तहान जो ल्रायो ‘हिन्टुस्तान ज़िदाशाद’।
३- हीष्र धरती राम, शाम एं शित्र भग वान जी, गौतम, गांधी्र, नेहरूप्र्र ऐ गुरू नानक जी, हितेई भ्राहि राएी भांसीत्र संदो सायो ‘हिन्दुस्तान ज़िदाबाद’।
प्रतापु थो पुकारे, शिचाजी थो संभोरे, प्रशोकु थो उथारे, गोबिन्दु थो ललकारे, भ्रागि पाएींश्र में लगुायो ‘हिन्दुस्तान ज़िदाबाद’।

वाभाए वतन खे, सारे साहु दिय।
ही सिरु साऐोह सामुहूं, मुहिजो निजि मियां !
मुक़ामियाएी मारुएं, बनी थरि थियां !
मुयाई जियां, जे वने मढ़, मलीर दु ।
(शााु)

उहे माउरु मल्ली मुरिकनि, जे बारोतनि में लोली दियनि त सदिके देस तां तनु मनु, करा जहिड़ी न बी का खिदमति ।

\section*{गद्बियल-्तइलीम'}

जेदाहु निहारि त नींगर एँ नीनिरियूं-उन्हुनि जो तैदादु बजे प्यो वधंदो ऍ तंहिंसा गद् , अ्कूलनि ऍ कालेजनि जो विरिए। लेकिनि दिठो ठ्यो श्राहे \(a\) केतिरनि छोकिरनि ऍ छ्रोकिरियुनि खे भ्रना ति नाउन्मेंदी हास्ुुलु धिये थी। भारत श्राज़ादु धियो, तरकीज्र दुाहु कदमु खंयंयों, केतिरियूं रिशूं रिथियूं वेयूं, तइलीम बाबति विशिए विदिबाननि पहिंजा राया दिना पर कहिड़ी तइलीम या कहिंड़े किसम जा स्कूल या कालेज हुजनि इहो मसइलो श्राना ताई पूरीष्र रीवि हलु थी न सधियो श्राहे।

भारत हिक्र ग़रीबुनुल्कु घाहे जिते रीतियुति ए रसिमुनि जी घसी पाबन्दी शाहे । भूनेने ज़माने में माइट् ह्रोकिरियुकि जे तइलीम जे बरिखिलाफु हुश्धा पर अजु ज़मानो बदिलिजी चुको श्राेे। भाइट छ्रोकिरियुनि जे तइलीम ते ज़ोरू दे ई रहिया श्राहिनि त समाज में को फेरो घ्यचे।

भारत जे रह्रयती-राज जो समूरो दारो-मदार इन तहलीम ते भ्राहे तहिंकरे इहो ज़ररूी श्राहे त हरिको बालकु तइलीम हासुल़ करे । उन रुगाल खां त मारत में गदियल तहलीम हुजेनयानी त छोकिरा ऍ छोकिरियूं गदिजी अकूलनि ऍ कालेजनि में पढ़नि या उन्हनि लाइ धार धार रकूल या कालेज लोलिया वर्जनि मसइले जोगुो धियानु लहिएो।

जेतोएीकि पुराऐये ज़माने जे रूयालनि वारा मारहू श्रबा हहो सोचीनि था त छ्रोकिरियुनि लाइ जुदा जुदा झकूल या कालेज हुजनि पर भारत लाइ हहो केते कदुरि मुक्कन थी सधे थो। इन ते की कदुरि सोचगु ज़रूरी भ्राहे। शाहूकांर मुल्क जहिड़ोकि श्यमेरीका, बिटेन वऱंगह छोकिरनि या छोकिरियुनि लाइ डुदा-जुदा ₹फूल चा कालेज खोले सघनि था पर भारत जहिड़े ग़रीब मुल्क लाइ श्रना मुक्कन न भ्राहे । घुज-कल्ह त ब्रोकिरियूं विएि इहो च,हीनि थियूं त गदियल तइलीम हुश्रण्यु धुर्जे-इन ख्याल खां न त हू पंहिंजी ज़िदगीश्र खे फिलिमी दुन्या में नठ्दील केंदयूं पर इन र्याल खां त श्रगु० ज़े बर्षा
( ३ )

कयल कालेज या ₹कूल जू लैमारेटरियूं ऐं लाद्र्ररयूं सुठठथूं ध्राहिनि-प्रोकेसर ऐं मार्तर कानिलु एं भ्राज़मूदगर भ्राहिति। तहिंकरे हू चङीष्य तरह तइलीम हासुलु करे सघंदियूं। श्रजु - कल्ह सुठनि मारतरीन जी खोटि ॠ्याहे जा गद्यियल तइलीम सबबि पूरी थी सघे थी। इहो मारत लाइ किफाइती पिएा थींदो।

गदियल तइलीम में छोकिरनि एें ह्रोकिरियुनि जी पाएा में मुलाकाति थिये थी ऐं हिक तिए जे ख्यालनि एं बीचारनि जी जाए थिये थी। गदिजएा स₹वि छोकिरियुनि जो शर्म ए छोकिरनि जी हबक मिटिजे थी। तहिकरे दहो सवभाबीकि च्याहे त जन्हनि जे रुयालनि में फेरो अ्रचे। तहिंखा सवाइ शरुस्यत ऐं चट। भेटीक्र्र जो मादो वधे थी। होकर चहीनि था त हुननि मां को पहिरियो नक्बरु ध्रचे ऐं सागीज्र्र तरह छ्छोकिरियूं पिएिए इहो ध्यूं चाहीनि। इनकरे पढ़ए में वधीक चाहु थिये थो।

अ्रमेरीका ऐं योरप जे केतिरनि देशनि में गद्दियल तइलीम जो सिशितो अ्राहे। हिक मशहूर डा० फाइड जो विरवासु ध्याहे त गदिगल तइलीम नौजवाननि खे दिलि जे बीमारियुनि खा दूर रखी सचे थी। उन्हनि जे रोज़ाने गदिज्एा सबवि हिक ब्चिये लाइ इज़ज़त पैदा थिये थी। ख़राबु रुगाल दूर थ्यनि था। न फकति एतिरो पर गुसाईदड़ छ्रोकिर। कि न था गुसाईनि । पढ़ए में संदनि मनु लगु थो जींए छोकिरियुनि जे साम्हो बेइज्ज़ती न थिए एं सागी हालति छ्रोकिरियुनि जी क्याइे ।

एतिरियुनि खृबियुनि हूँदे कि गद्दियल तइलीम खामियुनि ख। खाली न आ्याहे । किनि माएहुनि जो रुयालु शाहे त गदियल तइलीम भारत लाइ नुक्सानकारु भ्राहे। हिंता जी श्राबहवा योरप जे मुल्कनि खां निराली श्राह्हे। हितां जी श्राबहत्रा नौजवाननि में जज़ित्रत घ्राऐोो थी जहिंकरे स्रभावीकि श्राहे त गदियल तइलीम करे हू एगार जे गुल्हियुनि में मबितिला थींदा ऐं पढ़ाईज्र खे घ्रध में छ्बद्दींदा। गदियल तद्लीम करे फैशन वनी चोट सा लगी च्राहे जहिंकरे नौजनान माइटनि लाइ श्रजाए खर्च जो बोजो बएिन्नी व्यः भ्याहिनि । गदियल तइलीम करे केतिरियू जिन्दनियूं तबाहु थियनि थियूं ऐं उन्हनि सां गद माइटनि जी इज्ज़त खाकि थयो पवे । कालेज एं शकूल मेलाप जा श्रदु थी ध्या धाहिनि तहिंकरे छ्रोकिरियुनि जे चरीत्र खे छ्छीहो रसी रहियो श्याहे। इहो ठीकु चयो क्यो भाहें त:-

If wealth is lost, nothing is lost, If health is lost, something is lost, If character is lost, everything is lost.
-Shakespeare


Shri K. S. Thapar

\section*{MESSAGE}

I value deeply the privilege which the Chief Editor of the College Magazine has afforded me in asking me to write a message on the occasion of my assumption of charge as Principal of the College. I am very glad to do so as I am always happy to communicate with the students and with my fellow workers in the field of education through whatever medium it may be possible and to share my thoughts with them.

This is, comparatively speaking, a young institution but I have no doubt that it has already built some great traditions. Being young, there is so much more scope for adventure and experimentation and for building new traditions. New paths can be chalked out, new ideals can be set and followed unhampered.

The aim of education is to train generations of young students who enter the portals of a college to play their part worthily in the New Indja which is being shaped by the labours of millions of our countrymen and in the world now passing through the atomic age. This is at once a great challenge and a great opportunity. We shall meet the challenge successfully
and harness the opportunity if we rise to the occasion and if we go beyond the mere syllabus set for passing examinations and acquire something much more than what is taught in a class room. Every College today provides scope for a fuller education. We want our students to strive for a full life and achieve an integrated personality. It shall be our endeavour to provide for the student a rich and varied environment, to tap this personality, to stimulate his mind and train his emotions. Numerous clubs and societies have been established to promote co-curricular activities in the academic, social, histrionic and sports fields. Through participation in them an effort may be made to achieve something of that integrated personality that we desire. This is possible only if we are prepared to contribute what is best in us to the corporate life of the College. Only then can we get the best which the College may have to offer.

It is my fond hope that when the students leave the portals of this College they will distinguish themselves in life by the distinctive culture they acquire and always conduct themselves as gentlemen in their dealings with fellow men.


\section*{OUR NEW PRINCIPAL : A PROFILE}

We offer our warmest greetings to our new Principal, Shri K.S. Thapar. He has come to us after the full span of service in leading government educational institutions and organizations, bringing with him sheaves of glory and experience. He combines in himself the administrator, educationist, teacher, scholar, writer, poet, artist and sportsman. A formidable combination, indeed! What is still more admirable is that he has not lost the human touch and love of teaching which too much delving in administration is bound to result in. He has to his credit the shaping of the Government College, Chandigarh, right from scratch. Those who have visited that institution or heard about it say that it rivals the Government College, Lahore, in its pre-Partition days, ......the institution of which Shri Thapar is a proud product. We feel sure that he will work the same talisman on our college to give it a new shape which it deserves. Compared to the colleges where Shri Thaparhas served as a teacher or Principal, our college is no better than a 'camp college' or a 'college in hutments'. We have been waiting for a 'wizard' who would give us a proper 'habitation'; a 'name' we have had all these, years, thanks to Shri Thapar's predecessors. His histrionic talents and interest in extracurricular activities will, no doubt, go a long way in getting us a proper stage and auditorium. Likewise, his deep love
for learning and scholarship is sure to materialize in a stone and concrete temple for Goddess Minerva. Our sportsmen look forward to grassy lawns, a stadium, a gymnasium, a swimming pool and rooms for in-door games. The N.C.C. clamour for an administrative block, with changing rooms for boys and girls. The Staff need houses to live in...... And the list of our requirements goes on and on. We have been stock-piling, as it were, our requirements. Shri Thapar may like to call it a back-log of things which the college should have. From the little that we have come to know of him is that he is quick to see into the heart of a problem and decide how to tackle it. Welfare of students is two first concern. He makes no secret of it; he is proud of it. He wants every one in the college to imbibe this spirit and promote the good of the students. With his knowledge of the technique of getting the administrative machinery move, his winning manners, and his verve we are certain ti:at our hopes will be fulfilled. We wish Shri Thapar all success. The task before him is great but so is the man for the task; the two match as antagonists.

Shri K.S. Thapar had a brilliant academic career. He studied at the Government College, Lahore, and joined the Department of History. He worked as the Head of Departm \(9 t\) of History Government College, Ludhiana, and later

玉 1 !, Principal. He took his B.A. (Hons.) and \(B\). Litt degrees from the Oxford University where he studied at the St. Catherine's College. He also qualified himself as a Barrister at Law, staying for four years at the Gray's Inn., London. Besides he won distinctions in sports and drama in Great Britain and Europe. He dis awarded Colour in Hockey at St. Catherine's, Oxford, where he was a distinguished member of the 'Hermits' Club, ... a a sports club of Indian students at Oxford. He was Secretary of the 'Varsity Asians'.. a hockey team of Indian students at British Universities which played in various European countries and had the distinction of being guest-team of Stad Francis, Paris. He also produced and acted in Tagore's play : Sacrifice, in London.

During his stay at the Government College, Lahore, he was an integral part of the cultural and sports life of Lahore and the undivided Punjab. He was president of the Hockey and Boxing Clubs of the college, member of the Executive of 'Lahore District Hockey Association, Punjab Hockey Association Council and its Rules Sub-Committee for many years, besides being on the Punjab Boxing Association.

Before becoming the Principal of the Government College, Chandigarh, Shri Thapar acted as the Vice-Principal, Government College, Rohtak, for three
years. For two years le functioned as Officer-Incharge of Cadet Corps in the Punjab Education Department, which included the charge of N.C.C , scouts and guides, sports and recreation. All these years he was, in fact, preparing himself for the job that was to distinguish him : the Principalship of the Government Colleges at Chandigarh and Ludhiana. At both these places he focussed his attention not only on their academic and intellectual life by holding seminars, workshops and conferences but also guided and shaped the sectors related to interests in sports, touring and trekking, debates and dramatics. He won for himself a place in the University circles. He has been a member of the Punjab University Senate since 1960, member of Board of Studies in History since 1948, member of the Faculties of Arts, Languages and Education and served on Board of Studies in French and Punjabi. He has been the President of the Punjab University Hockey Club since 1957. At intervals he wooed the poetic muse and wrote a book of original poems in Punjabi, entitled 'Ganga'. If the schoolboys in Goldsmith's poem wondered how 'one small head (of their schoolmaster) could carry all he knew', we wonder how it has been possible for Shri Thapar to find time to do all this...... and do it to perfection too. We are happy to have him in our midst as our guide, philosopher and friend.

\section*{Өิכ}

Q
भैं fिँ वॉल खउां मैरेठो
भิ：\(\alpha\) णिw


えेषी वमाषित री २षा



पद री
उमीं भेवी दिर दी वाल रा मूरुगो

भीतांगा विए रुती


4 自顽 भु

पूट
今े दिन सीधिए




पूट पएल



पिउ पूट टी लम्न वधी
पन मे3 3 माप



సे डु丁口 चिल








पूट पाल्लट सी मरुी दी

शिन मृट हि丁 Јॅम परे।

\section*{उहना पु|्छाश्रा}

उद्रना पुछ्छिआ
इक गल्ल कहां मन्नोगे
में कहिअा
इक किज तिन्न गल्लां कहो
झाइद सांडे जीवन विच वी
कोई रामाइन दी कथा
पूरी होंदी होचे
उह कहिरा लगे
इह ताँ होइग्रा हासा
पर की
नुसी मेरी इक वी गल्ल ना मन्नोगे
मे किह्रा
मन्नांगा किजं नहीं
प० इक गल्ल किड
\# तुहुाडीआं सारीआं गललॉं मन्नांगा
पर उहनां मुड़ किहा
मैं तुहायों इको प्ररा लैखा है
प्रशा
ते फेर शाइद
इस दी प्री़खअा बी होवेगी
इस तों तां मसीद्र वी डर गिआा सी सो मैं अखिआ

प्रश्ण करना तां मनुष दे वस्स है
प्रशा पालयां
सदा मनुष दे वस्स नहीं
दसरथ वी असमरश्थ सी
रामचन्द्र ने अाप बन जा के
पिता प्र्गा दी लाज रखी
पर अन्त आप
सीता नाल कीते प्रशा ना पाल सरिअ।
रक्षा दा प्रशा
प्रजा पालखा राज नियम साम्हरोो तोड़ना फिआ जे तुहाडा दिल
इस गल्ल दी साखी नहीं देदा
कि मैंनू तुहाडी खुरी विच सुरी
तुहाडे सुख विच सुख होवेगा
ते मैं तुहाडी इक मुसकाहृट दी खातर
देवतिग्रां दी सहाइता बिनां
सागर रिड़करा लगसां
नां कहो की कहिएा है
जो प्रया लंसाा है लउ
प्रा पालए दी शकती वी
तां तुसी ही देवोगे ना
इह सुरा उह्र हैस्स पद्षे

\section*{FAREWELL TO DR. AMBA PRASAD}

Principal (Dr.) Amba Prasad was at the helm of affairs in the college for two and a half years. His stay was as pleasant as it could be but he could not resist the pull back to the University where his heart all along did lie. The tussel between the administrator and the scholar was fought throughout this period without a moment's respite. The victory won, the battle lost ; then alone did Dr. Sahib find the peace of mind. The loss of the college was the gain of his inner mind. And what really matters in life is this satisfaction of the inner mind and not all the paraphernalia of a position of power. We congratulate Dr. Sahib on his choice, though we miss him every day.

To quote from Endeavour, by "virtue of his ability, sincerity and humanity, he... endeared himself so much to us all that in parting from him we seem to lose, not merely a wise and talented Principal, but a personal friend genuinely interested in the welfare of his colleagues. The position of authority which so often tends to make us supercillious in our dealings with others, did not, it is highly creditable, in the least affect the innate humanity of his
heart, and be always regarded himself as one of us rather than one above us. It was easy, nay, delightful to establish a more than mere formal relationship with him, and to approach him for any needed help or advice." To this tribute from the Editor we muṣt add the tribute paid to Dr. Sahib by his students in the Farewell Address presented to him by the College Union. What impressed them the most was his "ideal of harmonious and allround growth of the student's personality as the major aim of education (which) compelled (him) to devote (his) attention and energy to all the aspects of college life ......studies, sports, N.C.C. and other extra-curricular activities". In addition the students were impressed by his parental affection which prompted him to forgive the repentant errant rather than punish bim. Dr. Sahib believed that human nature was essentially good.

We are happy to associate ourselves with both the above tributes and wish Dr. Sahib health, prosperity and fulfilment of his cherished ambition to shine in the realm of scholarship and knowledge.
(Editors)


Rai Bahadur Man Mohan (1888-1965)


Sardar Bahadur Sardar Teja Singh

\section*{Editorial}

Bal Krishan Pardal, B.A. Hons. (English) Final.

Teachers as well as students have felt an urgent need for a teachable, readable and practical training in creative writing and editing. To fill such a need is the purpose of a magazine like ours. But it is really a sad matter that whenever writings are invited for "Desh" only a few reach us. And the reason is very simple if we agree with La Bruyere who thought: 'It is the glory or the merit of certain men to write well ; of most others, not to write at all.'

For most of us (J am sure) it is really a problem, 'How to get started?' and most again open up with such curious expressions as, "Am I fitted to become a writer? or, Can I find my voice in print ?" Sometimes the answer is, "You have to be born to it", at other times, "Sure, anybody can write. It's easy." Frankly speaking one answer is as misleading as the other and in fact both are nonsense.

What after all is a good writing, you ask someone. You send your writings (in case you write) to magazines. You compare them with other writings. And finally you are troubled when certain editors reject your efforts. But let me
assure you (if at all you believe in them) that there is no need, even for the dullest of us to despair. We cannot all be Shakespeares, but we all with a little patience learn to choose and arrange our words. Writing after all is nothing but arranging our thoughts (and we think in terms of words). And hence, if there is an art of writing it is thinking. So then, when one wants "to write" he has to acquire ideas that are so interesting that if fully converted into words people should like to read them and will even (though most will pretend to forget that) pay money to read them. But how to acquire ideas ?......... So simple !......... anything that interests you : jobs, people, places and even opinions (and fancies) may form the basis of your writing. What seems familiar and commonplace to you may be novel and fresh to some one else (your reader, of course !). But mind you, ideas don't last long and you possibly can never return to the moment; say, when you for the first time felt the presence of an idea for a literary writing. It leaped up, gleaming and glittering out of random thoughts (of all shapes and colours). And there you were, with that flash of an idea. All you had to do was to capture it on
paper and frankly it was most important. The presence of an idea in fact, is like the presence of a woman we love. We fancy we shall never forget the thought nor become indifferent to the dear one. But out of sight, out of mind ! The finest thoughts run the risk of being irrevocably forgotten if we do not pen (rather pin) them down.

Now once you have acquired an idea or ideas; you have only to write
them down in words of your choosing. And thereafter it is essentially a personal process. It is a kind of creative process inside yourself and as you go on filling the blank paper before you (rather than staring at it); you are creating the writer within you.

I am writing all this since talent is very shy and a lot of effort (only in the form of writing) is needed for turning it to account since we can become writers only by writing.

\section*{"A poem for Desh"}

\section*{Shyamal Bagchee (Old student)}

Certain ages bound off the wall, Incessantly pealing off
The sand so fine.
It is true we were together
For a long time in that vault
So dark.
dark it was like
Everything that was near us.
And as the film of fine
Time-sand (the residue of Past)
Settled over us-the finer than
Flour white dust gathered all around,
The only light I had
Was from the two eyes
You possess for my sake.

\title{
Antibiotics
}

\author{
Shri V. N. Pasricha
}

Penicillin is a household word to-day. This wonder medicine was discovered by Sir Alexander Fleming in an attempt to kill harmful germs inside the human body without harming the body cells. Penicillin was one of the first antibiotics discovered. The word antibiotic was coined by H.M. Ward in 1899 and it means 'against life'. It was noticed by Pasteur, the propounder of the germ theory of disease, that certain colonies of germs or bacteria suddenly stopped growing and died through the influence of certain other bacteria. He inferred that this antagonism of one microbe or bacterium towards another might have far-reaching consequences. Certain microbes produce chemicals, as a result of their metabolism, which have harmful effect on the bacteria of other species. These chemicals are called antibiotics. They may partially kill the undesirable germs within the body or may help the body defences combat these germs.

The first antibiotics to be discovered were pyocynase and lysozyme, the latter being found in the nasal secretions and tears of an individual. O.T. Avery discovered an enzyme, creatin, from a germ culture of B. Brevis. From this enzyme, two antibiotics, gramicidin and tyrocidin, were produced and these proved effective against germs causing diphtheria.

In 1928, the discovery of penicillin by Fleming revolutionized the medical world and helped in saving millions of lives. Working with a colony of particular microbes called staphylococci, Fleming found that an organism, penicillium notatum, could destroy these microbes. This organism is a greenish brush-like fungus which contaminates overkept cooked vegetables, jams and pickles. Fleming obtained a concentrate of the chemicals secreted by this fungus and named it penicillin. Since staphylococci cause a number of diseases like gonorrhea, syphilis, scarlet fever, blood poisoning, bone infection certain pneumonias etc., penicillin is very effective against them. It is also a good remedy against boils and wound infection.

Penicillin, however, could not be manufactured on a large scale first. Ten years after its discovery, Dr. Florey and Dr. Chain devised methods to produce concentrated penicillin on a mass scale. The first human case was treated in 1941. In 1943, penicillin reached the 8th Army in Egypt and saved countless lives. Fleming, alongwith Florey and Chain, received the Nobel prize in medicine in 1945. According to Fleming, "Nature makes penicillin; I just found it."

The discovery of penicillin opened a new chapter in medicine. Different types of cultures of moulds (microbes) were tried against bacteria of various diseases as penicillin was not effective against all the germs. From cultures of streptomyces grisseus, Walksman extracted streptomycin which could destroy germs resistant to penicillin. This antibiotic is particularly effective against pulmonary tuberculosis.

Working with another strain of streptomyces, R. Burkholder of Yale university isolated chloromycetin. This proved very effective against typhoid, typhus fever, rocky mountain spotted fever etc. In a similar way, aureomycin was discovered and proved effective against amoebic dysentery, ricketsia, virus pneumonia, chronic urinary infection and streptococcus blood poisoning. Other important antibiotics are terramycin, tetracycline, tyrothricine, streptothricin, novobiocin, spontin, erythromycin, kanamycin etc. Many new antibiotics are being discovered every year.

Antibiotics have not, however, proved to be as wondrous as it was anticipated first. Many persons are allergic to penicillin and develop dangerous
symptoms with its continued use. A persistent intake of an antibiotic makes the germs resistant to that antibiotic. In other words, new strains or mutants of that germ are produced. In that case a second antibiotic has to be tried for these germs and if they too develop resistance to this antibiotic, a third one has to be tried.

Thus a hide and seek between the germs and the antibiotics continues. This has led to the discovery of a great many new antibiotics. Though antibiotics have meticulously served mankind, they are not the ultimate remedy. They leave many undesirable side effects and their indiscriminate use is never useful. Germs are present in our bodies all the time. In fact, it is due to their presence in minimal number that the body develops a resistance against them. Undue use of antibiotics may alter natural germ balance of our bodies or may cause the extinction of some of the useful germs aiding digestion etc., or may even cause colonies of germs, yet subsided, to grow rapidly and do unexpected damage. Antibiotics, therefore, should be used only when absolutely necessary, and that too with utmost care and under medical advice.
"If art has any message it must be this: to remind us that we are dying without having properly lived".

\section*{Poems}

\author{
Shri J. K. Jain
}

\section*{A Shifting Elysium :}

\section*{I.}

Snow floats down in petals
silently, delicately-
as though afraid to hurt or disturb.
The air is full of moths, of gossameres, of intermingled atomic structures.

The automobiles have headlights on clambering with care, as not to slip.
The hill-folk, clad all over, hasten off.
Snow is to be feared, to be respected, to be watched, if at all, from their warm nests.
Like frigid women, they endure something which, though incomprehensible, has its place, even its utility.
It settles on firs and pines and cedars in tufts, in sprays, in fans'of new blooms.
Bare skeletal branches
acquire a new birth, a new dignity, though transitory.
The young wheat-stalks in terraces gladly welcome the soft flesh, content to lie hidden
in its cool fecundative embrace.
The hard mountain-flanks
are plump with voluptuous flesh.
The world is an amateur dream of heaven.

> The gay picnickers dig and romp and tumble like ardent youth or frolicksome childhood. Low-lying hills contribute browns, yellows, blues and greens.
> From a distance
> the landscape changes its mood from a fairy bright to a decomposing corpse exuding chalky bone-meal.

\section*{II.}

The sun shines; the fogs melt.
Distant ranges merge their firm outline
in a blue haze.
A leaden vaporous sheet
Lies between slopes
Like a dead lake.
The roofs drip.
Back-bone icicles hang suspended
from insecure hold
dreading disintegration.
The hard glitter rapes the retina.
Upper layers melt in slush
that does not stain.
A brown cloud of tiny birds
(harbingers of snow)
dismounts suddenly among white granules grubbing for food.
Cattle break their frozen silence
with pathetic moans.
Humanity is out again
to resume
suspended tasks.

\section*{Legacy of Rejection}

A cupped mind
like a tenement vacated out of a whin.
by welcome tenants.

Convulsed with dark dissolving shapes
of ranges of waves
attacking the patience of a shore.
A heart weary of keeping
impersonal time
longing to rest.
A body-the shambling hang-over
of a whole night
of forced dissipation.
In the distant corners of being
flutters
a vague call to secure the debris
for a new effront at destiny.

\section*{January Midnight in Kalkaji}

Doors and windows are closed
on dark rooms.
1 wonder
what plays are being enacted
behind closed eyes.
Dim street-lights hang aloft
to illumine the streets
for thieves, burglars, or lawful residents
straggling back home.
The starry sections keep
their steadfast watch.
The chowkidar marches up and down.
His stout stick with sadistic hits on the road mitigates insecurity.
Sounds pouring from his whistle, like beer-bubbles from a bottle, irate the insomniac eyes and also reassure.
Yelpings of dogs
snap the silence
cheating one with a thrill
something were really happening after all !
The shades of trees shiver
in a chilly wind
sending one back
to the closed room.

\title{
Mysticism in Coleridge
}

\author{
Phulwanta Lal, B.A. Hons. (English) II year
}

Coleridge differed from all other romantic poets in the respect that his conception of poetry was different. He was not content with poetry which was based purely on individual experiences but looked for such a topic as could encompass all things in heaven and earth, reconciling the truths of science with those of religion. He envisaged this interpretation in three dimensions: the plane of relationship between an individual and his fellow human-beings, the plane of relationship between man and nature and a plane of relationship between man and the spiritual order.

His greatness lies mainly on the contribution of his three mystic poems, 'The Ancient Mariner', 'Kubla Khan' and 'Christabel', which of all English romantic masterpieces are the most unusual and the most romantic. These poems were produced during his very unusual state of mind. It seems that when he wrote these poems, some unconscious mental process was at work, for they are completely different from his other works.

From these poems it seems clear that Coleridge thought that the task of poetry is to convey the mystery of life. He also insists that vagueness is necessary for poetry. They give us the idea of the
kind of subject which stirred Coleridge's genius to its boldest flights.

The very centre of Coleridge's art lies in his faculty of evoking the mystery of things and making it actual, widespread and obsessing. His imagination is very powerful and with him the haunting sense of the inexpressible is keener, less subservient to a strong moral purpose, he knows how to handle that species of the supernatural whose essence is entirely psychologizal.

Coleridge specially adapted this type of poetry because through it he could deal with supernatural issues which is an extension of the use of symbols. He had his symbols for the mysterious issue which excited him.

He makes use of this phenomenon in his 'The Ancient Mariner' where he shapes his symbols into a consistent whole and subordinates them to a single plan, with the result that this poem is in the first place a story which we enjoy for its own sake, but in the second place a myth about a dark and troubling crisis in the human soul. In this poem we find that there are haunting echoes of a moral struggle in the Ancient Mariner.

In short, we can say that this poem is a tale of crime and punishment, and he put:
into his myth the essential qualities which make crime and punishment what they are, and shows what they mean to the conscious when it is sharpened and clarified by the imagination.

He was meditating a story upon the doom of Cain in the poem which he wanted to write: 'The wanderings of Cain'. Deep in the unconscious these and numberless other images which he gathered from his vast reading, became associated together.

In the beginning when we have the commission of the crime, which at first may seem a matter of a little moment, but Coleridge makes it significant in two respects. Firstly, we are not told clearly why the Mariner killed the bird, it is left for us to guess; secondly, the crime against nature and against the sanctified relations of guest and host. From this what we gather is that Coleridge was at this time obsessed by neo-Platonic ideas of the brotherhood of all living things. The action of the Mariner breaks a sacred law of life. In his action we see the essential frivolity of many crimes against humanity and the ordered system of the world, and we must accept the killing of the Albatross as symbolical of them.

We find in the poem that the bird is associated with the moon, mist, cloud and fog and breeze. Of these Mr. Warren takes the breeze to be the creative wind. He thus establishes what he calls a 'symbolic cluster' including the wind, bird, mist and moon. And these belong to the imagination and to all the sides of man's
activity. And in shooting the bird the Mariner not only commits a crime against the other natural and spiritual order of the world but also a crime against the creative imagination ; and part of the penalty is the loss of the wind.

The Mariner begins to realize the consequences of his action for himself when he sees the Phantom ship which decides his doom.
"The night-mare, Life in Death was, she, who thicks man's blood with cold".

The night in which the Mariner's companions die symbolizes the darkness in the soul when it suddenly finds itself alone and robbed of familiar ties.

The Mariner is haunted by the presence of his dead comrades and feels that he is pursued by some fearful power of vengeance.
"Like one, that on a lonesome road, Doth walk in fear and dread,
And having once turned round walks
on,
And turns no more his head ;
Because he knows, a frightful fiend
Doth close behind him tread".
In the figure of the Mariner, haunted by memories and fears, Coleridge gives his special symbol of remorse. But remorse brings repentance and humility. The section closes with the vision of angelic forms standing by the dead sailors.

The guilty man has been shriven and restored to a place among living men. Coleridge does not tell the end of the story but leaves us to suppose that the

Mariner's sense of guilt will end only with his death. The poem is a myth of a guilty soul and marks in clear stages the passage from crime through punishment to such redemption as is possible in this world.

Much of the magic of 'The Ancient Mariner' comes from its blend of dark and serious issues with delighted play of creative energy.

Across the whole system of daemons of the elements and angelic spirits lies the framework of ordinary Catholic theology -Christ and Mary Queen of Heaven and in the end the ordinary Catholic practices of confession, absolution and church going.

Coleridge could not have presented his theme of guilt and punishment in a realistic manner because what touched his genius to its finest issues was his sense of mystery of unknown forces at work in life, and to keep this mystery intact he needed some subject which was in itself mysterious.

By introducing us to a world of dream and fantasy he suggests how mysterious is the experience which concerns him. Once he had found a subject of this kind his creative imagination set freely to work and built its own system.

Within the poem or most obviously in the motto later added from Burnet the emphasis is on the mystery and the richness of the mystery.

As for 'Kubla Khan', it was not a 'poem' at all, but a 'Fragment' ; a 'psychological curiosity'. It has the same qualities of enchantment but it is more puzzling,
partly because it is a fragment, but for another reason too-it is a fragment of a private experience, not of a universal one.

Only a mind as sensitive as Coleridge's could catch the dream images in all their strangeness and authenticity, and the abiding fascination of the poem is that it is fragment of psychic life of a kind which in the nature of things is rarely communicable to the outside world.

The last eighteen lines of this poem give us the most characteristic dreamfeature of the poem.
"A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw;
It was an Abyssinian maid,
And on her dulcimer she played, Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight 'twould win me
That with music loud and long, I would build that dome in air, That sunny dome! those caves of ice !"

Here it is seen that he suddenly switches to the Abyssinian maid from Kubla and the Xanadu landscape. The poet now speaks in his own person and has a vision of an Abyssinian maid singing of Mount Abora. This Abyssinian maid, in fact, is singing of the same cluster of ideas under a different name and guise. And if Coleridge could re-live in his imagination her song, he himself could build the magic pleasure-dome as Kubla Khan had done, he himself could become what Kulba was, a figure of power, of mystery and enchantment.

As for 'Christabel', it is a much slighter achievement than 'The Ancient Mariner' mainly because it contains an undefined moral. It is more of a haunting piece of romantic composition and is a tale of chivalry and magic. It is actually meant to include a more explicit religious teaching.

It is seen from all these poems that Coleridge prepared the way to restoring
the supremacy of the spirit which had been denied by Locke but was at this time being propounded by German metaphysicians. It is also noticed that he draws our attention to neglected or undiscovered truths, for he believed that through creation the poet reveals the secrets of the universe, especially in the sphere of absolute values, he is often forced to work through myths.

\section*{Lest we Fail to Sacrifice}

\section*{B. K. Pardal}

The fundamental reason, why we are at war
And why, in the widest sense, we can't lose this
Is, because we defend certain things which are,
For more enduring than ceasefire lines, individual lives and army kits.
We are at war, to defend our Kashmiri Brethren, Against mean aggressive designs of Pakistani 'HUKMURAN' ;
And for all which they stand.........brute force, bad faith and oppression ;
And should we draw back our guns ?......Nay......they are rightly drawn.
It's our democratic way of life, we are going to save,
It's a crusade on which we are engaged of late......;
And thus we can't subject our people to a dictatorial enclave ;
Who were left in that part of ceasefire in a "moment of haste".
Finally, we must for ever be on guard ; lest in the passage of war, We fail to sacrifice all within our power to sacrifice.

\title{
Cry Yourself Healthy
}

\author{
Joginder Kumar Bhalla, B.Sc. (General), Final
}

Tears can wash away a number of ailments-Tears are relieving. They can help alleviate sadness and of ten enable abundant rapture to fade into tranquil joy. West German doctors and scientists have been able to note in recent times that tears can also considerably influence a person's rapid recovery. Crying is therefore not an unnecessary sign of inner emotions. Doctors have proved that tears not only bring emotional release but that a not yet completely explained toxin is eliminated along with the tear liquid.

The human being is the only living creature that can cry "real" tears. It is often said that dogs can cry but this is not true. Not even crocodiles can weep tears. The famous "crocodile tears" are actually only wept by humans. Stimulated by the publications of U.S. scientists on this subject a well-known Stuttgart psychotherapist has dealt intensively with the subject of tears. The result of his and his American colleagues' discoveries places the "emotional value" that tears offer in a completely new light and even places it
among the rank of diagnostic resources. What is a tear really? The dictionary calls it a liquid secreted by the tear glands, a light alkaline salt solution. The "tear researchers" have discovered that in addition, this liquid contains sugar, proteins and antiseptic enzyme that combats infections. The composition of tears differs from person to person. "Normal" tears for instance can have a different chemical composition than "onion" or "smoke" tears. And women cry different tears than men.

No exact information is available on the creation of the toxin that tears wash out of the body. But it is undoubtedly produced in super-abundance and therefore injurious when caused by emotional outbursts. The toxin has an effect on the tear nerve, it releases the tears that are formed in the tear gland and are then washed away. People suffering from jaundice actually shed yellow tears. Doctors are now probing if the chemical composition of tears can lead to a diagnosis of their ailments.

\section*{Mathematics}

\section*{-A brief historical Survey. \\ Gopal Krishan, B.A. Hons. (Maths)}

The Mathematics of today is quite different from what it had previously been considered to be. It is neither only a game played by 'numbers' with meaningless 'marks' on the paper; nor it is merely that class of all propositions of the form " \(p\) implies \(q\) ", where \(p\) and \(q\) are propositions containing one or more variables, the same in the two propositions, and neither ' \(p\) ' nor ' \(q\) ' contains any constant except logical constant, as it is defined by Bertrand Russell, the famous British philosopher and mathematician. Modern Mathematics is more than abstract deductions.

Is 'Mathematics' a Science or an Art or both? Rightly it has been put forth that if Mathematics were to be taken as an art, it is not the old !doctrine of art for art's sake, but it is an art for humanity's sake.

Due to the vast role that Mathematics plays in the evolution of sciences, it has been called "The Queen of the Sciences". Mathematics has a light and wisdom of its own.

Regarding the origin of Mathematics, an interesting story is told. According to a philosopher the story of the origin of Mathematics coincides with that of the origin of life on the earth. Leaving aside
the story of the creation of life through Adam and Eve in mythology we stick to the famous Darwinian theory regarding the origin of life through the origin of species. This philosopher proceeds to find out the origin of Mathematics. According to him, the origin of Mathematics lies in the origin of ta point as in the Darwinian theory of life, since he sees that if an infinite number of points were taken and joined, they create a straight line, for instance, and thus in a way that an infinitestimal number of species being joined create a soul, the study of Mathematics is created. But not aiming at stories like this, what I have to state is that the History of Mathematics is as old as the origin of civilization. For the sake of brevity, the history of Mathematics has been divided into four great ages. The first of these ages is the Babylonian Age, and the second the Greek Age. A remarkable work is said to have been created in the Babylonian Age. The descendants of the Sumarians in Babylon appear to have been the first 'Moderns in Mathematics'.

In History, Greece is very famous for the origin and the advancement of human civilization and the period during which she flourished is famous as the Golden Age, but work done by the Greek Mathe-
maticians in the Algebraic Equations is more in the spirit of Algebra than anything done by the Greeks in their Golden Age. They were the first to recognise the necessity of 'Proof' in Mathematics, which was not known previously. This was one of the most important steps ever taken by man in the realm of Mathematics and rightly it has been said that had "proof" been introduced in Mathematics earlier, the Mathematics of today would have been more advanced than it is.

The third age refers to the period about the 17th-century and is called "The Newtonian Age" after the name of the most distinguished mathematician, Sir Issac Newton. The most important work done in Mathematics was the creation of the Differential and Integral Calculus, by Sir Issac Newton and Leibnitz. Newton made such great contributions to mathematics that Leibnitz said, "Of all mathematics up to the time of Newton, the more important half is due to Newton." "This estimate refers to the power of Newton's general
methods rather than to the bulk of his work. His "Principia" is still rated as the most massive addition to mathematical thought ever made by one man.

Lastly appears the fourth age of Mathematics which is called "The Golden Age of Mathematics", due to the tremendous work done in the period. The 19thcentury contributed to mathematical knowledge about five times as much as was done in the whole of its preceding history.

Today, Mathematical discovery is going forward more vigorously than ever before. The only thing, apparently, that can stop its progress is a general collapse of what we have been pleased to call civilization. If that comes, mathematics may go underground for centuries, as it did after the decline of Babylon ; but if history repeats itself, as it is said to do, we may count on the spring bursting forth again, fresher and clearer than ever, long after we and all our stupidities shall have been forgotten.
"Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty-a beauty cold and austere, like that of sculpture. The true spirit of delight, the exaltation, the sense of being more than a man which is the touchstone of the highest excellence, is to be found in mathematics as surely in poetry."

\section*{Colour in Nature}

\author{
Kuldip Narayan, B.A. Hons, English (Final)
}
"A thing of beauty is a joy for ever", and the colour of Nature is such a joy. It changes each day and every month so that all the seasons of the year, have some beauty of the colour with which to display all their splendour. Browning has commented very beautifully :-

The year's at the spring
And day's at the morn ;
Morning's at scven ;
The hill side's dew-pearled;
The larks on the wing ;
The snails on the thorn ;
So Nature has got colours and colours in everything. What is required is to have an interest in it. You must have interest in the Colours of Nature and then? Nature is your darling ! Believe me your true love!

See the rose bud, with its dark-green, warm winter coat and tiny pink petals just appearing, shows some of its joy-giving colour. Is it not a soothing experience for the eyes? Gradually the sepals burst and the pink petals unfold themselves and the rose stands proudly upright; a splash of the rich pleasing colour against the green leafed background.

When the dawn is breaking, it is a sight to behold! The soft, lemon, pink,
red and thousands of other indescribable colours, creep slowly across the sky till the full glory appears in the sun. The purple mountains of the morning are flooded, with the bright sparkling ravs, until one is dazzled beyond belief. \({ }^{1}\)

Twilight produces the calm moving shadows. The purple mountains slowly die away down into the dark blue and black, while the orange golden sun sets in the west. The trees look black against the setting sun, while the mountain tops turn rose-pink. Each cloud is pink or yellow; then suddenly it turns red and keeps changing to various hues. "wrap thy form in a mantle gray, star inwrought".

During night, Nature displays some of her most pleasing colours. The pale golden moon stands still and gracious in the sky, the white stars sparkle around, sprinkled across the Milky Way. Silver clouds dreamily pass over the moon to hide her calm face, and then suddenly she appears again, smiling in a bed of snowwhite clouds.
"Now do a choir of chirping ministrels bring/In triumph to the world the youthful spring".

Spring brings forth flowers of all shapes and sizes to brighten the earth
while life in Nature appears in the form of black bees and coloured butterflies, the Blue Jags and Pink tails which move about from tree to tree and flower to flower, adding to colour, joy and wonder. The trees push forth light green leaves, while the hillsides are covered with white clover and green grass.

Summer is just as rich in colour with a golden-red, covering the dry ground through the whole day, while summer flowers and showers appear each day. The pattering rain soaks into the dry earth, refreshing it, while the sun peeps laughingly through the rain drops transforming each bright pearl into a glorious diamond scattering them freely about the place :
"My heart leaps up when I behold,
A rainbow in the sky:"
When a summer shower is over, the rainbow appears to give comfort. The red, green, blue, orange, iolet and indigo, meet into each other forming the most beautiful ribbon across the sky. The ends of the rainbow are blended softly into green fresh hillside, while the top is rich in colour touching the wind blown clouds, fleeing across the blue sky.

Pools of water form a splash of blue in a heaven of green, white bubbles appear to burst with a sparkle of life. The water rushing down the cataract froths white as snow. Overhanging willows are reflected in the cool still waters. Fishes glide here and there like black, bright objects in blue white stream.

A train journey shows yellow corn fields, golden unripe maize, flowers and every other kind of passing beauty, rich in colour. The dark blue sky overhead and the light blue of the horizon is always there, while a white cloud occasionally passes to show up the brightness of the sky;
"The Autumn skies are flushed with gold, And fair and bright the rivers run;

These are but streams of winter cold, And painted mists that quench the sun."

Autumn comes with brown-leafed and mossy rocks. The flowers are few but coloured and there is a splash of yellow everywhere. Beauty appears in harvest time with golden bay and bare fields, while the sky is calm and the air peaceful and still.

There is a silvery white loveliness during winter which arrives in snow-cloudy skies. Snow-capped trees are seen in the distance. The lakes turn into ice in the mountains, and the ever-green trees stand proudly with their dark green leaves.

The dull mist around the trees filling up the valleys is wonderful. The trees and bushes being closer are a good deal brighter when standing against the whiteness, and the whole atmosphere is given another frothy dress.

Storms during winter also have colour. The dark-black skies and clouds brighten up intermittingly with the flash of lightning and the trees are seen tossing to
and fro, black and lovely and forlorn. Birds are seldom seen, the faitlful raven remains loyal to the dark lovely mountains adding to the darkness a few more patches of black.

The seas and the oceans are ever colourful in Nature. The lapping waves foam white with froth, while the orangebleaked sea-gulls slowly flap their wings and cross the sky. A ship or steamer now and then breaks the stillness of the waters leaving behind soft blue ripples. Fishes of all colours lie under the water and sea-weeds are everywhere.

The green of the forests is dappled with lake-like shadows, and green parrots
fly here and there. Perhaps a goldenblack striped tiger moves slowly about, and the herd of spotted deer flee gracefully at the signal of danger. Monkeys, dark and brown, chatter on the tree-tops while all-coloured snakes wriggle around the branches. Valleys and dales are covered with green grass and simple wild flowers, beauty being everywhere.

Some colour in Nature is always seen, because Nature is everywhere at all times. It just depends upon whether one appreciates the surroundings one is in and can see the colour hidden in all things of nature. Without colour in Nature the earth would have been a dull place to live in.
"All those who belong to a nation share certain ideals and purposes and work for the general welfare of the community as a whole. A nation is not a casual asociation of men for the performance of certain political functions. It is a vital union. The sense of nationality is derived not from race, language, or religion but from traditional values accepted by the members of the nation. They have a sense of honour, respect for indefinable obligations."
\(\times\)
\(\times\)
\(\times\)
X
"We need to look upon humanity not as a mere organization but as a living organism united from within by those values which are inseparable from human diginity and freedom. When the sense of human community is absent, society becomes a riotous mobe."
-Dr. S. Radhakrishnan

\section*{Consolation}

Oh ! for a view of her charming face, I would sacrifice all within this space;
Between the earth and the sky,
To listen to the beats of her heart, and spy
Through love's coloured eyes,
The picture of the complicated skies.
Brooding over such a melancholy mood,
And by my sad thoughts subdued ;
Suddenly a sensation aroused me,
And with a curious anxiety did I see
Her, nod her head to me and smile,
Which left me guessing for a while.
'Tis a feeling that is oft felt and does arise,
From the beginning incidents of surprise ;
And softly do the actions speak for fear,
That no un-wanted person should hear ;
The chose-recesses of the sweet talks,
And the promises of accompanying at beautiful walks.
She nodded her head and that's enough for me,
For atleast some day she will be
With me and side by side,
Will we together take a stride;
And another, she will with me ride,
And I beside her ride in pride.
This is a thought that none,
Can easily withhold or shun ;
For it is in youthful flame,
That one heart does another claim;
And by the passage of time,
Do these hearts in unison chime.
This incident I want to express,
Because my hard efforts cannot suppress;
And therefore I leave it to you,
Consider it, or what you may do
To this heart, which is now yours and not mine,
For it finds peace and consolation only in thine.

\section*{And He did not Return}

\author{
Ashok Behari Mathur, B.A. Hons. (History), Final
}

It was the time of sunset and a feeling of firm determination was taking birth in the mind of a man who had decided to die for the sake of his motherland the sacred land for which to sacrifice this life is an ordinary thing for an Indian. The Pilot Officer was in a gloomy mood. But his determination was giving him much encouragement. Today was the seventh day when the attempts of Indian Pilots were frustatred by the same blasted obstacle and that was the most modern Radar Signal System across the border. Its very presence was to this Pilot a challenge .......a challenge to the might and skill of a Pilot. With a sudden thought, a smile made his face brightbright; for doing a great deed which he had decided upon.

The cool refreshing morning breeze was blowing swiftly and the peaceful light of twilight was brightening his thoughts, thoughts which were rumbling in his mind like thunderous clouds. One all-pervading thought dominating others became vacant and ticking. In a distant village someone was waiting for him; someone was most probably shedding tears for him. A 'wait' awaited him. A tear trickled down his face and he was lost in the past. For a few moments he felt happy.
"I shall be with you soon" were the last words he had said to his fiancee who must be waiting impatiently for him. "Well-well! he remembered the 4th day of the 3rd month-which was her last birthday. Promises were made; a promise which had become a forlorn quest now. And he was feeling that those last words: "I shall be with you soon" and those last promises were lost now.. they had gone with the wind that had passed by him without notice.
"Will she forgive me ?" was his next thought. "Oh No!" "I am helpless". "A soldier on the battlefield forgets everything ........ forgets even that he is a man with a soft heart towards someone. He is a soldier and his beloved sweetheart is death-and he is bound to meet her". Soon he dismissed these soft reveries from his mind. A soldier on duty cannot afford to be soft-hearted. "I will not be swayed by these thoughts ! I will not be cowed down by the fears which detain me from doing what I have already plar \(\quad \rightarrow\). I will not think of her. I will not remember the 4th day of the 3rd month".

Nine times the clock struck and the Pilot took off ......off with a glorious determination. He was doing nothing,
but speeding his Gnat. At its fastest speed he dashed towards the destination of his glorious mission. A few minutes later he silenced once for all that formidable Radar Signal System which had been challenging him during the last week. Simultaneously he attained the stage of Nirvana. A heart-breaking explosion decided the fate of an Indian Pilot; nay the fate of an Indian patriot.

Newspapers reported the heroic deed the next day. "It was an incident which should not be surprising. Our history is full of such examples........examples
that will hearten the minds of the people who know little about the Hindustani "character". The heart of the nation was a--flutter with pride.

But one heart, far from the place of that glorious explosion, was feeling a greater explosion. In her heart of heart a piercing cry, "I shall be with you soon" was making her mad with grief. "He promised to come beack but has not !" ......"He will not come ! ....." He can not come !"........"'Well, I shall go to him".........And she fell dead. Two brave hearts were joined in one in Love's Sacred Knot.

\section*{Sonnet}

Euclid alone has looked on Beauty bare.
Let all who prate on Beauty hold their peace
And lay them prone upon the earth and cease
To ponder on themselves, the while they stare
At nothing, intricably drawn nowhere
In shape of shifting lineage ; let geese
Gabble and hiss, but heroes seek release
From dusty bondage into luminous air.
O bllnding hour, O holy, terrible day,
When first the shaft into his vision shone
Of light anatomized. Euclid alone
Has looked on Beauty bare. Fortunate they
Who, though once only and then from away,
Have heard her massive sandal set on stone.
(Edna St. Vincent Millay)

\title{
The Meeting
}

\author{
Geeta Saxena, B.A. Hons. (English), Final
}

\section*{I}

He plunged into his trousers and darted towards the main door. His hands were trembling and his face reflected his agitated soul. He stretched his hands to open the gate but hesitated for a while and in a trembling voice asked, "Who is there?"

No voice was heard except the constant tip-tap of the knocking finger on the wooden door. "Veena." he panted under the agitation.

But the same tip-tap answered. "What the devil can you mean by all this humbug ?' Why can't you pronounce your name ?" He screamed in a fit of anger. Again the same tip-tap was heard and no human voice responded to his hysteric agitations.
"O!" he said violently and flung open the door.

It was a pitch-dark night, the wind was cold enough to freeze the blood in the veins. There was no human figure to be seen in the street which was cloaked in darkness. "Where are you? You idiot, ass of a man" roared Ashok.

He had hardly gone four paces when he again heard the tip-tap on the door. He turned back and saw a bat striking constantly against the door.

He went to his bedroom, changed his clothes, and stretched his slim body on the bed.
"I can't guess where she has disappeared." He murmured to himself. He remained restless for a long time, now murmuring, now pondering, when the phone bell interrupted his reverie.
"Hullo" he said bringing the receiver to his ears.
"Yes .........my name is Ashok Mehta".
"Beg your pardon ?"
"Yes......Janpath Hotel."
"Miss Veena ...... I ...... please call her on the phone. Thank you !'
"All right ! I shall come right down there at 6 in the morning".

III
"Miss Veena, please" Ashok spoke to a maid-servant of Janpath Hotel at 6 a.m. "She is in the Bath, Sir. If you don't mind, have this chair ; she will be coming presently."

The Maid-servant saying this bowed off. Ashok sat in the chair.

Having waited for ten minutes he tapped the table. The maid appeared with an expression of apology on her face and said, "She will be coming in five minutes, Sir, if you don't mind".
"O.K." said the tired youth. Five minutes elapsed and yet Veena was not to be seen. He pulled out his watch and sighed. After a few minutes more he hammered rather than tapped the table.
'Sorry, Sir", the maid said with a bow.
"It's all right", the youth murmured and again looked at his watch. The maid bowed with a smile, and floated away into the next room.

After full five minutes she again appeared. "If you don't mind, Sir, she says, she won't see you and has ordered me to show you out".
"I can't understand you". "It's as clear as any thing, Sir. She refuses to grant you an interview."
"What on earth can be the reason she gave ?", the youth clamoured.
"This I dare not ask, Sir".
"Good heavens! Go in at once and ask her".

The little body again went to the other room and reappeared after eight minutes.

She says, "She wouldn't marry you because you have no love for her". "Oh God !" said the disgusted youth. "What these women are? They think others do what they do themselves". "May I convey your words to her, Sir ?"
"No, no ! Please, only ask her how she guessed it and for goodness's sake come back quickly."
"All right, Sir." and she returned instantly. She says, "if you don't mind, Sir ........." She, paused.
'Come, on ; out with it. What did she say?" She says, "if you could not recognize your love in the guise of a maid-servant, what is the proof of your love". She said it with her eyes laughing mischievously.
"Oh goodness!" said Ashok leaping up. "Veena! Oh, dear little devil! the excess of everything is bad you know and excess of love turned my head".
"It has been said that 'common souls pay with what they do, noble souls with that which they are.' And why? Because a profound nature awakens in us by its actions and words, by its very looks and manners, the same power and beauty that a gallery of sculpture or of pictures addresses."

\section*{The Modern Collegiate}

\author{
C. L. Chadha, B.A. (Pass), Final
}

A Summer pant with a gaudy stripe,
A silken shirt of Shakespearean type ;
A Tootal tie of many bright hues,
And a pair of Flex Sunny-white shoes;
All these befitting and the goggles on,
Leisurely he comes when the bell has gone.
Very often by bus, some times on foot,
Rarely he comes without a book-
Some Romantic fiction pocket book in size ;
Bound with a cover catching to the eyes;
Thus equipped with a majestic gait.
Taking a seat beside some friendly face,
He rocks his chair to steal a gaze ;
Around the corner where ladies fight,
With their bony face painted white ;
Then with a sigh so he would state,
"Beauty without grace is a Look without bait."
Coolly with a gesture worthy to behold,
He asks for a drink sufficiently cold;
Indifferent to his studies, quite care-free,
Regular in the class but by 'Proxy'-
So is our Hero the Modern Collegiate,
Striving hard to be an Honours Graduate.

\section*{A Life without "Life"}

\author{
Ashok Kumar Gulati, B.Sc. (General), II year
}
"What has happened to our youth after Independence? Why are not our young boys and girls active as they were in the pre-Independence Era ?" These questions are discussed in coffee-houses, the University lecture rooms, street gatherings and the Parliament.

The past of our present elders was glorious. The vitality of youth flowed in their veins which was directed towards breaking the shackles of foreign domination. Young men like Subhash, Jawahar and Baghat Singh, fired with youthful enthusiasm and confidence, worked miracles and made their mark in the history of heroes. After independence the need of the time was to keep the flame of that youthful spirit burning and give it a new direction.

But what has happened is just the reverse. Not to speak of the redirection of energies, the youth seems to be devoid of any energy at all. Paradoxically, the source of life seems to be lifeless. For this seeming lifelessness, however, the youth is not to blame. The entire blame falls squarely on our elders. They, in their hot pursuit of pleasure and power as a recompense for their so-called "Sacrifices" and
"Sufferings" in the past, got themselves drunk with the water of Lethe.

Intoxicated with their much applauded wisdom, they came to believe that to entrust to young shoulders the responsibility of reconstructing the nation would be nothing short of foolishness. The oft-repeated advice to keep away from politics and public life thrust into the young ears has had a paralysing effect. That is why the youth's role in our national life has been negligible and not worth mentioning.

The cure for this lifelessness and inertia lies with the youth themselves. They are, themselves and the nation, the true perennial source of life and vitality and can infuse life into himself. At the same time, it is also the responsibility of our present elders to conduct themselves in a liberal way and ungrudgingly entrust the young minds'responsibility which is their legitimate due. They must confide in the younger generation, let them act under their guidance, if need be. Our young boys and girls are the leaders of tomorrow. Our elders have had their fighting days ; now is our turn. Why should they deny it to us. Our old and wise leaders must have eyes.


UNION FESTIVAL
Prof. R. K. Das Gupta addressing the staff and students.


MOCK-PARLIAMENT
Harish Jaggi, the Defence Minister, replies to a questiod.


Mrs. Lakshmi, N. Menon, on the inaugural function of U.N.S.A., Principal Amba Prasad is welcoming the chief guest.


Shri P.N. Kirpil, the Chairman, Speaking onithe Portrait installation Ceremony.


Our Arty Cadets who got the First Prize in 'Gun Competilion' are seen with the N.C.C. Director, Brig. Chadha and other officers in the Camp.

N.C.C. Cajets taking autographs from the present and outgoing principals after N.C.C. dinner.


Mrs. Kamla Ratnana addressing the staff and students.


INTER-COLLEGE DECLAMATION CONTEST
The Miranda House team receives the trophy from Prof. Ray.

\section*{The Official Language}

\section*{R. Radhakrishnam, B.A. Hons. (Pol. Science). Il year}

With the attainment of Independence the question of an Official Language for India became important. The matter was considered to be of suffi cici: uscro. ard importance and accordingly the Constitution Makers thought fit to make suitable provisions in this regard in the Constitution itself. Part XVII of the Indian Constitution deals with Official Language. Article 343 of the Constitution, inter alia, provided that the Official Language of the Union shall be Hindi in the Devanagari Script. It also provided that for a period of fifteen years from the commencement of the Constitution the English Language shall continue to be used for all official purposes of the Union. It was also provided that notwithstanding anything in Article 34.3 of the Constitution Parliament may, by law, provide for the use, after the said period of fifteen years, of the English Language. By virtue of this power the Parliament enacted the Official Languages Act, 1963, which came into force on 26-1-65, providing that notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English Language as from 26-1-1965, would continue to be used in addition to Hindi for all official purposes of the Union for which it was
being used immediately before that day and for the transaction of business in Parliament. It is, therefore, permissible to use the English Language even after the expiration of fifteen years from 26-1-1950. Section 4 of the Official Languages Act. 1963, however, en isages the Constitution of a Committee, after 10 years frcm 26-1-1965, consisting of 30 memters of Parliament to revieu the prcgress made in the use of Hindifer cfficial purfeses of the Union and sukmit a report to the President making recommendations thereon. The President may, after considering the report, issue directions in accordance with the whole or any fart of the Report. Therefore, if the Report recommends that the progress made by Hindi is satisfactory and that Hindi slould alone te used as the Official Language and that English should be abolished, the President can by a directive abolish the use of the English Language.

The Constitution also provided that the Official Language of the Union shall be used for communication between States on the one hand and between States and the Union on the other. In regard to the Official Language it was provided that the Legislature of a State may, by law, adopt any regional language
or Hindi as the Official Language of the State.

Under the provisions of the Constitution, therefore, Hindi becomes the Official Language of the Union and the Regional Languages would become the Official Languages of the respective States. The Constitution Makers by this act were opening a "pandora's box" in India. There has been strong opposition to the adoption of Hindi as the Official Language and the abolition of English, from all sections of the people except the people of the Hindi-speaking-areas. The coming into force of the Official Languages Act, 1963, brought in its wake, languageriots over the major part of the country, particularly in the non-Hindi-speaking States. In the face of the strong opposition the authorities are considering amendments to the Official Languages Act, 1963. The object of the amendment would be to provide that the continued use of English will not be abolished except with the concurrence of the people of the non-Hindi-speaking areas expressed through their representatives in the State Legislatures. This measure is bound to meet with strong opposition from the supporters of Hindi. However, in the interest of the unity of the country the amendment should be made and the use of English should be continued until the people of the non-Hindi-speaking areas are ready for the change.

Several important leaders of the Congress Party, including the Congress President, have recently sounded a note
of caution that the Government shouk move slowly in the matter of abolishing the use of the English language. It cannot be denied that this is a counsel of wisdom.

India is a large country with a hoary past. It has very large population speaking diverse languages and dialects. The Constitution itself recognises 14 major languages. There are in addition several other languages and dialects. As far as the Official Language adopted by the Rulers in India in the past is concerned, it is seen that at different periods of its history different languages were adopted as its Official Language. During the Hindu period of Indian History Sanskrit was the language of the Court at least from the reign of the Guptas to about 1300 A.D. During this period Sanskrit had spread practically all over India. This was followed by Turkish and Persian during the Muslim period (about 1300 to 1760) and English (1760 to 1947). These languages received the status of official or Court languages gradually and unconsciously. They did not become Official Languages over-night. A language has to grow along with the people and the people must accustom themselves to it gradually and as a part of their lives. A sudden imposition by legislative fiat will not result in its voluntary acceptance or in its fusion into the social pattern.

That the policy of the adoption of Hindi as the Official Language with the accompanying corollary of the abolition of the English Language is rather premature would be seen from the fact that
even after nearly two decades of Independence the country is not ready to accept this. The three-language formula, examination for recruitment to All-India Services in 14 different languages, introduction of regional languages as the media for higher education in the States, different Court languages for the different States, quota system in services and such other proposals (which would have tremendous repercussions on the future of the country) only reflect the extent of the existing confusion in regard to the question. That these suggestions do not pave the way for integration but result in Balkanization of the country have also been expressed by some of the leaders in the country even though the governmental and the Congress Party spokesmen have not conceded this point.

It is not necessary here to consider the merits of Hindi or English as an Official Language for India. Much has been written and said about it and one cannot gainsay the fact that after living with English for nearly two centuries it would be rather a retrograde step to do away with it suddenly. The advantages in the technical, scientlic and international fields of retaining English are also beyond controversy and have been conceded even by the protagonists of Hindi. If India should succeed in her attempts to introduce socialism in the country, she cannot do away with the use of the English language which is the language of international dialogues, of industry, science and technology. The contention that the knowledge accumulated through
centuries and available through the medium of the English Language can be made available in a very short space of time by a machinery for translation is utopian. The arguments that there are several countries in the world which have developed in the field of science and technology without having had to resort to the English Language and that, therefore, India can also manage to do it is not sound. The reason being that these countries, like Russia or Germany which have achieved high levels of scientific and technological developments, have not been subjected to an alien rule for considerable periods of its history and that the accumulated knowledge of centuries has grown with the country and the people as a biological process. The position in India as has been indicated above is entirely different.

Assuming that the adoption of a language other than English, in the name of prestige or pride is necessary, still such an adoption should te done slowly and with the concurrence of all sections of the people. The sudden abolition of English and the introduction of Hindi would set back the clock by at least about a century in addition to the setting in motion of fissiparous tendencies in the country. The conclusion would, therefore, appear to te unassailable that the lime for abolition of the English Language is not yet ripe. If the people of the country decided that English should be abolished and that it should be replaced by Hindi as an official and national language then planned steps should be undertaken for the spread of

Hindi throughout the country. This must be done by introducing the language even from the lowest stage of education and must be continued up to the highest level. Simultaneously, the benefits to be derived from accumulated knowledge available through the English Language should also be made use of freely in the interest of the country. The question of the Official Language is not a matter which should
be approached in an emotional way or on basis of prestige; neither is the question of the official language to be considered as a pawn in the political chess-board. The overall interest of the country and the people, not from a short range point of view but from a long range point of view, in their cultural, economic, social, political and international aspects, should be the guiding factor in approaching the question of the official language of India.
"The cure for the greatest part of human miseries is not radical but palliative. Infelicity is involved in corporeal nature, and interwoven with our being; all attempts, therefore, to deeline it wholly are useless and vain; the armies of pain send their arrows against us on every side; the choice is only between those which are more or less sharp, or tinged with poison of greater or less malignity; and the strongest armour which reason can supply will only blunt their points, but cannot repel them".
(Dr. Johnson)

\section*{To J. P. D. J.}

\section*{(With apologies to Sir Walter Scott)}

\section*{R. K. S.}

Breathes there the man, with soul so dead, Who never to himself hath said, "Tis time for me to be married : I must wed ; yeah! I must wed!" Whose heart hath ne er within him burned, As home his footsteps he hath turned, From a wedding where he had tarried Till looked upon with eyes, arch and covetous, 'gainst his will 'gan he to feel amorous. If such there breathes, go, mark him well ; For him no damsel shall her bosom swell With sighs or from limpid eyes tears shed. High though his titles, proud his name, For opportunities missed himself must blame.
Boundless his wealth as wish can claim ;
A heart too long repressed goes lame.
Despite those titles, power and pelf ; To 'single blessedness' (?) must resign himself. The crass bachelor, all along self-wooing, Discovers 'without love life's nothing doing'. Living, he has been worse than dead, Dying, a blank future he must dread. Thus doubly dying, shall go down
To Mother Earth, from whence he sprung, Unloved, unwept and unsung.
'Tis through children we seek immortality, And children are born of marital felicity.

\section*{DESH}

\section*{N. C. C Section}


\section*{2nd Lt. D.S. Mann}

\section*{MORALE}

Morale is both a mental and a moral quality of man. It is a mixture of emotion and reason and is the fighting spirit of a soldier which makes him risk his life in the time of danger.

Morale can be defined as a state of the mind which is very sensitive to material conditions. It is reflected by a group of people in their behaviour under all conditions and circumstances. High morale is endurance, faith, and courage. It infuses the spirit of confidence, determination, devotion and inspiration and above all an unconquerable and invincible spirit of determination to achieve one's aim.

High morale causes men to exhibit high courage and endure hardship in times of fatigue and danger. It can be
attained by able leadership, the inculcation of discipline, the encouragement of comradeship and the infusion of selfrespect.

An able leader makes the maximum contribution to raising the morale. Calm courage in the midst of tumult and serenity of soul in danger are both attributes and gifts of an able commander. Leadership implies the possession of certain qualities: inherited, developed and acquired by constant training. A good leader must have integrity, strength of character, courage and determination. He must have a strong will and must possess robustness with zeal and the fighting spirit. He must have strong power of appreciation and judgement and must be able to give quick decisions during the action.

A good administration keeps the morale of its troops high by keeping in mind the following factors.
(a) Proper arrangement for food and shelter.
(b) A good provision of clothing, equipment, and weapons.
(c) Pay-correct and at the right time.
(d) Proper arrangement for rest, relief and recreation.
(e) A good provision of spiritual, mental and physical needs, of a soldier should be made so that he may be able to give of his best when the occasion demands it.

Discipline plays an important part in raising the morale of the troops high. It helps men to sink their own identity and become part of the larger and stronger formation. It binds together a number of vastly different individuals into an organized group which works as one team with one aim under one will. Discipline implies a conception of duty, produces confidence in soldiers and instils selfcontrol in them.

Spirit of mutual friendship and comradeship produces high morale. It imparts a sense of security by eliminating fear. Comradeship is based on mutual trust and affection and thus produces an atmosphere of good will and feeling of interdependence.

Given good and able leadership strict and perfect discipline and real comradeship, self-respect is bound to develop. Self-respect produces a sense of superiority and thus results in high morale of troops.

Morale of the people will be high when they are working for a common cause and purpose. A common aim brings about a sense of unity and oneness in the troops and produces a sense of patriotism. The troops gain faith and confidence. They have a will and determination to fight and are ready to sacrifice their every thing during the battle.

If, therefore, a commander bears in mind the above mentioned factors, he can always keep the morale of his troops high and thus success will always crown his ventures.

\section*{A LETTER OF APPRECIATION}

\section*{Lt. Col. Bhupinder Singh \\ Commander}

DO No. 601
NCC group Hq. Delhi 'C'
K-36 Hauz Khaz
New Delhi-16
February, 1966
My dear Mr. Thapar,
This is to thank you for your kind help and co-operation in making your college girls and boys available for the civil defence demonstration which formed part of the NCC Rally held on 27 January, 1966.

The NCC Rally was a great success. Everybody who attended the Rally was full of praise for it. The Prime Minister personally congratulated the Director NCC Delhi and said that it was an excellent show. The Chief of the Army Staff, the Defence Secretary and all the dignataries remarked that it was an excellent demonstration. Maj. Gen, Verindera Singh, the Director General NCC, commented that it was the best Rally that the NCC had ever put up.

This was undoubtedly the result of untiring efforts on the part of your college girls and boys who took part in it. It was because of their excellent team work that we achieved such a high standard in this Demonstration. I found them invariably willing to partake in the rehearsals and they carried out the task very cheerfully.

I shall be grateful if you very kindly convey my appreciation and thanks to your NCC officers and all the cadets of your college who took part in the demonstration. I am very grateful to you for having made the girls and boys willingly available.

Kindly also accept and convey to your college cadets, who participated in the demonstration the appreciation and thanks of Brig. K.J. Chaddha, Director NCC, Delhi.

With kindest regards

Shri K.S. Thapar
Your sincerely,
Principal,
Deshbandhu College,
Kalkaji,
New Delhi

\title{
About the N.C.C.
}

\author{
Lt. D. S. Chaudhry
}

As all of us know, we are to-day passing through a period of great stress and strain. We are faced with a continuing threat on our borders. Our college N.C.C. which so far have contributed 58 (fifty eight) officers to the Armed forces will continue to strive to provide the nation with young men and women of superb quality.

On the 14th August, 1965, cadets of all wings attended the 'Promise Day Parade' and took a pledge to serve the country honestly and faithfully. Our then Principal, Dr. Amba Prasad, took the salute at parade and stressed the need and importance of N.C.C. training for the youth of the country and congratulated the cadets on their good turnout and fine discipline.

Fifty Boys and 50 girl cadets from our college took part in the Independence Day celebrations at the Red Fort on 15 th August, 1965. Annual Training Camps for Girl and boy Cadets of the Army wing were held at Dagshai (Simla Hills) separately in two batches in the Summer Vacation. Artillery and Naval Cadets attended their Annual Try Camp at Delhi during the Winter Recess. Our Cadets won a number of prizes in these Camps.

\section*{N.C.C. Day}

The N.C.C. Day was observed on 21 st November, 1965, at our College. Brig. K.J. Chadha, Director N.C.C., Delhi, presided over the celebrations. The function began with the hoisting of the N.C.C. Flag by him. He then inspected the ceremonial Parade and later took the Salute at the March-Past by 800 cadets (Boys and girls) of our College.

Speaking on the occasion be said he was full of appreciation for the keen interest in the N.C.C. that the Principal and the N.C.C. Officers were taking. He praised the smart turn-out and standard of parade of the Cadets.

We wish to express our appreciation of the bands of the local Higher Secondary Schools for Boys and Girls. Their performance added grace and charm to the function. We are grateful to both the Principals for having contributed this element of colour to the celebrations.

\section*{The Republic Day Camp}

Thirty-three boys and women cadets were selected from our College from the various N.C.C. Wings for the Republic Day Contingent including Ancient and Medieval Dress for this year's parade.

Both of our girl instructors U.O. Sudershan Gupta and Sgt. Major Sneh Prabha Gulati got married and left the service. We wish them a happy married life. One of our old students, Miss Shabnam Abdali has been appointed as a full time instructor. We welcome her.

Our cadets played an important role at the time of the Pak aggression. They undertook various types of duties and responsibilities i.e. guarding important installations, giving telephone duties, helping home guards in black out days, rendering help to and attending on wounded Jawans in military hospitals. All this was much appreciated by the Army and Civil authorities.

\section*{ATTACHMENT WITH REGULAR ARMY UNITS}

Under this newly introduced scheme six of our senior cadets attended 28 days' camp with the Assam Regimental Centre, at Shillong in June-July, 1965. They got advanced training in Light Machine Gun, H.E. 36 Grenade, Field Craft, Field Defence, Wire Obstacle and other war tactics. It was a new experience for these cadets to see and participate in the regular working of the army. They also became
good shots through practice and brought creditable reports from the \(C . O\). of the training centre. Their names are :
1. S.U.O. Mohinder Pal Singh Bakshi
2. S.U.O. J. Raghwan
3. U.O. Raman K. Dewan
4. U.O. Om Parkash Kohli.
5. Sgt. Anand Sarup Daggar.
6. Sgt. Vashwant Singh

\section*{Civil Defence Demonstration}

Our cadets, both boys and girls, gave a Civil Defence demonstration on the N.C.C. Day, the 27th of January, 1966, before the Prime Minister and the Chief of the Army Staff. Our show was highly appreciated.

\section*{Martyr 2/Lt. Davinder Kakar}

It is with feelings of profound grief and sorrow that we record the untimely death of \(2 /\) Lt. Davinder Kakar, an old boy and cadet of the N.C.C. His loss is personal to us. In laying down his life for the sake of his country he won eternal glory. May his soul rest in peace !
"......... how can man die better
Than facing fearful odds, For the ashes of his fathers And the temples of his gods?".

\section*{Book Review}

Kukas: The Freedom Fighters of the Punjab by Dr. M.M. Ahluwalia M.A., Ph.D.
Published by Allied Publishers Private Ltd., Bombay.
Price Rs. \(12 \cdot 50\).

India has been, is and shall always be a land of heroes and hero-worshippers and rightly so. The heroes whom we worship and adore and occasionally idolize are heroes with a common trait that distinguishes them from heroes who are revered elsewhere. We value them and seek to emulate them for their moral character more than their heroic achievements ; that is, the qualities of their head and heart rather than their physical prowess. It is the nobility of their purpose and ideals, the steadfast devotion to it without any aggressiveness; subservience of all personal needs and comforts to the greater glory of the cause espoused by them ; colossal patience, courage and rectitude ; and above all infinite capacity for suffering and daring with solemnity. The modern sceptic may call them megalomaniacs but this will be to misunderstand them and underrate them simply to belittle their significance in history.
"The hero is the world-man, in whose heart
One passion stands for all, the most indulged."
'Worship of a hero', said Carlyle, 'is transcendent admiration of a great man.' We must not fight shy of hero-worship where it is called for and amply due.

Heroes in India are heroes with a difference : they are nearer being saints than dictators. This holds as much true of our heroes in our epics and mythology as of the heroes in our history, past and recent. Prominently enough, it is true of the great and revered Sikh Gurus and also of Satguru Ram Singh ji, the founder of the Namdharis or the Sant-Khalsas, their Church and the Movement. Very few of us know anything much about the Namdharis excepting the name, the dress and possibly the Anand Marriage. But few of us know about the Satguru Ram Singh ji who was a great man right in the tradition of the Sikh Gurus and heroes. To be properly appreciated his work and personality should be seen against the background of the political and social conditions in the Punjab soon after the disintegration of the reign of Maharaja Ranjit Singh. He was an eye-witness to the shameful spectacle; the chief causes of the downfall of the great empire were treachery, lechery, dissipation, personal greed and aggrandizement of the high-ups, utter disregard of the claims of the State and the people ; in a word, lack of moral character. He had seen that it took a long time and incessant labour to consolidate the empire but it did not take that long for it to cramble to dust once its
moral fabric cracked and its golden threads of the teachings of the great Gurus flew out and floated wide like the threads out of the web of the Lady of Shallott in Tennyson's poem. Consequently the curse was upon the country. "When the British perfidy and duplicity was being perpetrated against the people of the Punjab, and their liberty and the state of deceased Maharaja Ranjit Singh was being made extinct, there was a lone figure who possessed a sensitive heart and a political foresight to understand the diplomacy involved in this drama. It was Guru Ram Singh betore whose eyes the sordid drama had been played in all its ugly facets". And he resolved to cure the body politic of its ills by re-lighting the torch of Sikh religion and its tenets. He was sanguine that he would restore the Khalsas to their erstwhile glory, strength and greatness.

He was a conglomeration of many virtues ! A majestic mien and an inspiring and bewitching personality; simple living and high thinking; unwavering faith in the teachings of the great Sikh Gurus and the sacred texts; self-trust that he was destined to carry on and complete the task left incomplete, though fully visualized, by the Tenth Guru, Guru Gobind Singh ji ; Promethean capacity for enduring sufferings, privations and separation from his dear beloved companions and followers ; love of purity, piety, charity, truth, simplicity; fearlessness, courage, self-respect, rectitude, optimism and hatred of all that is evil in word, deed and insinuation. He was a champion of integrity of individual character and conduct and of political liberty: a lover of Swadeshi and a prophet of the resurgent Khalsa! His was the vision of a free Punjab wherein every citizen would be a

Khalsa in the truest sense of the word dedicated to a life of piety, devotion anc freedom. For him political freedom musi be integrated with a holy and wholesome life as means to ends, the one aiding and completing the other. To usher in the new era, of which he had no doubt whatever, his followers must be ready to suffer and make sacrifices. And what sufferings and sacrifices! To be blown before guns and to be condemned to life-long exile ! He would say to his followers: "First consent to death, give up the desire to live, become the dust of the earth, then come to me." And while saying these words he meant every word. Such is the portrait, the profile of the towering personality of the Satguru of the Namuharis which emerges from the pages of Dr. M.M. Ahluwalia's book: Kukas : The Freedom Fighters of the Pumjab. A good deal of myth goes into the picture. Constituted as we are, this is unavoidable. We must shroud our great men and women in mystery to invest them with an aura which we foolishly think they do not otherwise possess !

Dr. M.M. Ahluwalia deserves our thanks for introducing us to the Satguru. He has relied upon historical records more than on verbal tradition. He has ably questioned spurious and unauthenticated documents, commended impartial judgments and actions of the British officers and as a result thereof created a life-like figure worthy of our esteem. The style is limpid and straightforward. You may run while you read it.

The narrative and the portrait send us back to read Carlyle's On Heroes and Hero-worship and Emerson's essay : Heroism. Once again we find confirmation
of our faith in our greatness as human beings for are not our heroes like ourselves, even though in a much heightened degree! Our hearts and minds beat with a new life and self-trust is restored to us. And "self-trust is the essence of heroism. It is the state of the soul at war, and its ultimate objects are the last defiance of falsehood and wrong, the power to bear all that can be inflicted by evil agents. It speaks the truth and it is just, generous, hospitable, temperate, scornful of petty calculations and scornful of being scorned. It persists; it is of an
undaunted boldness and of fortitude not to be wearied out. Its jest is the littleness of common life......" Satguru Ram Singh ji had all these qualities and in the fullest degree. It is the combination of these qualities with the virtues of piety and humility that make his followers believe that he is not dead, though officially declared to be so. He lives in the spirit :
"he is all soul; I think
He hath no flesh, and spirit cannot be gyved,
.................................. ; he is free."
R.K. Sud

\section*{About Ourselves}

\section*{A word to our Readers}

We owe our readers not only an explanation but also an apology for publishing the present issue of the Desh so late in the year. The delay is due to the change in the press, which was necessitated by administrative considerations. The present size is determined by the number and quality of articles received for publication. We are always ready to make your contributions print-worthy provided we receive them. We do not know why you should fight shy of writing for the Desh. Time and again we have told you that you need not consult reference books or study an intricate problem for days at an end in order to write for the Desh. The simpler and homelier the stuff, the more suitable it is for the Desh. We are members of one family and even the tittle-tattle, of which, we are sure, you possess enough, will entertain your friends. The beauty about it is that it will be your own and in addition will be expressed without reservation or exaggeration and free from pedantry and sophistication. Your sole objective in writing about it will be to share your 'confidences' with your companions and.incidentally bring them nearer to your hearts. All great and good literature must smack of sincerity, originality and adequacy. Why not try yourself and see. But for God's sake do not write on 'Loveria'.

\section*{The Staff}

Principal (Dr.) Amba Prasad went back to the University after a stay of two and a half years. The pull of academic work proved too strong for him and he chose to go. We wish him happiness, and good health.

Shri K.S. Thapar has taken over from Dr. Amba Prasad as the new Principal. We welcome him. We are sure that under his benign guidance the college will make further strides on the path to progress. We are thankful to him for his most esteemed message for our readers. (See Page i)

We congratulate Shri V.N. Khanna and Mrs. Khanna on the birth of their son. We also congratulate Shri Baldev Mitter and Shri S.P. Chowdhree on their weddings.

We offer our heartfelt condolences and sympathies to Shri B.S. Puri on the death of his revered Father and to Shri P.S. Dabas on the sad and untimely demise of his son.

The following members of the Staff left the service of the college: Dr. S.K. Jain (Department of Mathematics) ; Shri B.P. Gupta (Department of Physics) ; Shri P.S. Relan (Department of Chemistry) and Shri R.N. Bansal (Department of Economics). We wish them the best of time in their new appointments.

We welcome the following new members of the Staff :-Shri D.S. Garia (Department of Zoology); Shri Vijay Kumar Bhargava (Department of Chemistry) ; Shri Devendra Kumar (Department of Economics) and Shri S. Narayanan (Department of Chemistry).

Dr. R.N. Kaul, Lecturer in Mathematics, got his study leave extended by one year. He is expected to resume his duties next August. Shri R.K. Sharma, Lecturer in Economics has gone on study leave.

\section*{The Board of Administration}

The Board of Administration of the College lost two members: R.B. Man Mohan and S.B. Teja Singh. We offer our heartfelt condolences and sympathies to the members of the bereaved families and pray to the Almighty to grant to the souls of our departed guardians eternal peace.

\section*{The Office}

Shri Amar Nath, our Head Clerk, was confirmed in his post. Our congratulations.

Shri M.L. Rustogi, our Accountant, proceeded on two years' leave in order to study advanced accountancy in the United Kingdom. We wish him success. Shri Ram Gopal Garg has been appointed Accountant in a temporary capacity in place of Shri Rustogi. We welcome him.

Shri Balram Sharma has been appointed care-taker of the college building and estate. We welcome him.

\section*{The College Union}

\author{
Adviser: Shri J.K. Jain
}

The Union Elections were held on the 9th of August, 1965. The following were elected office-bearers:--

\section*{President :}

Jugal Kishore Dogra, B.Sc. III Year
Vice-President :
Arun Kumar Tandon, B.A. (Hons.) II Year
Secretary :
Harish Jaggi, B.Sc. II Year
Asst. Secretary :
Narinder Kumar Chopra, B.Sc. I Year

\section*{Class Representatives:}
B.A. (Pass and Honours) III Year :

Ramesh Kumar Ahuja
B.A. (Pass and Honours) II Year :

Vijay Kumar Soorma
B.A. (Pass and Honours) I Year ;

Ashok Kumar Tandon
B.Sc. (General and Hons.) III Year :

Sukhbir Singh Mahawal
B.Sc. (General and Hons.) II Year :

Nand Kishore Kakkar
B.Sc. (General and Hons.) I Year :

Vijay Satija
Pre-Medical II Year:
Surinder Sharma

\section*{Supreme Councillors (Delhi University Students' Union)}
1. Shoba Kumari, B.A. (Hons.)

IIl Year
2. Surinder Mohan Chopric, B.A.

III Year
3. Harish Jaggi, B.Sc. II Year
4. Kumari Adity Bannerjee, B.A. I Year
5. Brij Mohan Dara, B.A. III Year
6. Nand Kishore Kakkar, B.Sc. Il Year
7. Sarup A. Gehani, B.A. III Year
8. Vinod Sethi, B.A. (Hons.) Il Year
9. Ramesh Chander Sabharwal,
B.A. II Year
10. Narinder Kumar Madan, B.A. (Hons.) Il Year

The Principal nominated the following to the Union Committee :
1. Shri K.C. Kanda
2. Shri D.S. Chaudhury
3. Shri B.B. Saxena
4. Shri C.P. Malik
5. Shri R.C. Pillai
6. Shri Krishan Kumar
7. Miss Usha Goel
8. Vinod Gaur. B.Sc. III Year
9. Rajinder Singh Panwar, B.A. Ill Year
10. Vikram Singh, B.A. \(11 /\) Year
11. Ravinder Singh, B.A. II Year
12. Veena Chawla, B.A. III Year
13. O.P. Kohli, B.A. III Year
14. Surinder Anand, B.A. (Hons.)

III Year
15. Geeta Bhargava, B.A. (Hons.)

III Year
16. Santana Banerjee, B.Sc. III Year
17. B.K. Pardal (Student Editor : Desh) Ex-officio
18. Shri V.N. Khanna (Bursar)

Ex-officio

Shri L.M. Sharma was appointed Associate Adviser to the Union. Shri R.C. Pillai agreed to look after the Debating Society of the Union.

The elected members were administe ied the following oath of office: "I student of......class, take a solemn pledge that I shall carry out the duties anc responsibilities of the office of \(\ldots .\). , to which I have been elected, to the best ot my ability; that I shall carry myself witt. dignity and restraint ; and, finally that 1 shall devote all my energies to constructive causes."

On August 31, 1965, the Union organized two shows of the full length coloured film : John F. Kennedy : Years of Lightning, Day of Drums. Our thanks go to the U.S.I.S. for giving the performances.

On 2nd September, 1965, a Gold Medal Debate was organized in the College Hall by the Delhi University Students* Union. Our student President, Jugat Kishore Dogra was the convener. The subject of the debate was that: "In the opinion of this House, the hour of defence is over in Kutch and Kashmir : let us resolve on offence as the last report." Shri A.P. Sinha of the St. Stephen's College was awarded the Gold Medal. The panel of judges consisted of the following; Shri Indra Narain Bhatnagar, Principal, Ram Lal Anand College ; Mrs. Rana, Lady Shri Ram College and Shri R.C. Pillai.

The Music and Fancy Dress competitions were held on September 3, 1965. Tejinder Kaur won the first prize in music and the second prize was shared by Harvinder Singh Suri and P.S. Chauhan. The first prize in Fancy Dress competition went to Rajwant P.S. and the second


Winners ; of the trophy in the Inter-College Sanskrit, Shloka RecitationlContest held at Lady Shri Ram College for Women.


Jugal Kishore Dogra, B.Sc. III year, \({ }_{\text {St }}\) won Ist prize in the Inter-College Speech-making contest held at Karnal.


2/Lt. Davinder Kakar, old student, who laid down his life in devotion to duty and sacrifice for National Defence.


FIRST PRIZE
Sant Parkash, who was selected for National Games Irom Dethi State is in action in 110 metre hurdies.


Dilbag Singh our Best Athlete nearing the finish in 200 meters.
prize was shared by P.S. Chauhan and Virender Ganju. Mr. R.K. Parshad, Shri C.P. Malik and Shri L.M. Sharma constituted the panel of judges.

On the Solidarity Day, the 13 th of September, 1965, the students tcok a solemn pledge to dedicate themselves to the service of the nation and to make every sacrifice that the country may demand of them to repel the aggressor from their soil. In a resolution, passed unanimously, they decided to (1) eschew emotionalism and dedicate their energies to sustained and disciplined work ; (2) forego picnics and other recreational activities and contribute Rs. 2,500 from the student's Fund to the National Defence; (3) donate blood; (4) donate gifts for the Jawans ; and (5) volunteer for Civil Defence.

In cooperation witly the members of the Social Service League the members of the Union Committee collected a sum of Rs. 530 from the Staff and students of the college for the National Defence Fund.

The Mono-acting and Recitation contests were held early in November, 1965. The first prize in mono-acting was won by Rama Bakshi and the second prize by Vinod Sethi. Phulwanta Lal and Abhay Kumar were awarded the first prizes for English and Hindi recitations respectively. Harvinder Singh Suri got the first prize for Urdu as well as for Punjabi recitations. The judges were Mrs. R.K. Parshad, Shri Y.P. Dhawan and Shri R.L. Varma.

The Fifth Inter-College, Declamation Contest for the Mehr Chand Khanna Trophy was held on 17th November, 1965.

Seven speakers took part. Our college was represented by Phulwanta Lal and Vinod Issar. The trophy went to the Miranda House. The first and second prizes were won by Rajiv Marwah of the K.M. College and Lekha Bahadur of the Miranda House respectively. The third position was secured by Remjani Rajan of the Lady Shri Ram College. The panel of judges was composed by Shri S.N. Ray, Dr. M.M. Ahluwalia and S. Labh Singh and Shri P.L.Ghei of the Evening Classes.

The Union held the Union Festival on the 6th, 7th and 8th of December, 1965. Shrimati Kamla Ratnam addressed the Staff and students on the 6th and made a passionate appeal for the adoption and use of Hindi by the educated classes. In the afternoon the 13th Annual InterCollege Debate for the Deshbandhu Cup was held. Dharitri Ranga and R. Radhakrishnan represented the college. The subject of the debate was that : "In the opinion of this House Kashmir is not the root cause but only a symptom of the discord between India and Pakistan." The cup was won by the K.M. College. The first, second and third prizes were awarded to Hari Narain of the St. Stephens' College, and to Yag Prakash Dar and Sydney Rebeiro, both of the K.M. College, respectively. The judges were Shri Bal Krishan of the P.G.D.A.V. College, Mrs. S. Sachdeva, of the Govt. College for Women, Defence Colony, and Shri M.S. Dhillon of the Dayal Singh College.

The Mock-Parliament was held on the 7th of December. Shri V.N. Kha nna and

Shri M.M. Verma had to work very hard to make it a success. Jugal Kishore Dogra led the ruling party, the Frustrated Party by Ashok Kapoor and the Lethargic Party by P.S. Chauhan. Dr. Amba Prasad acted as the Chairman and Shri J.K. Jain served as the SpeakerPresident.

The concluding function of the Festival was a cultural Show on the 8 th. It was preceded by an address by Dr. R.K. Das Gupta, Tagore Professor of the Department of Modern Indian Languages in the University of Delhi and Dean, Faculty of Arts. He said that no doubt the past of India was glorious but it was imperative to accept the challenge of the new age.

The cultural programme opened with a chorus from Tagore sung by our Bengali Troupe. Two of our Old Students, namely Savita Nagpal and Narinder Kapoor, also contributed items.

On the 7th of January, 1966, the Union installed a portrait of Principal (Dr.) Amba Prasad, the out-going Principal, as a symbol of tde student's affection and esteem for Dr. Sahib. Shri P.N. Kirpal, Chairman, Board of Administration of the College performed the unveiling ceremony. Fulsome tributes were paid to Dr. Salsib. Shri P.L. Goel donated a handsome trophy to be called Dr. Amba Prasad All-India Debate Running Trophy. Earlier in July, 1965, the Union had presented a farewell address to Dr. Sahib and decided to institute a Dr. Amba Prasad Medal to be awarded to the best speaker of the year.

The Debating Society has been fairly active. Ashok Behari Mathur and Surinder Anand are serving as its secretaries for the English and the Hindi sections respectively. The English Wing held a debate on the subject: "In the opinion of this House the existence of a College Union hinders rather than helps the academic interests of the students." The first and second prizes were bagged by Dharitri Ranga and Vinod Sethi respectively. In the Extempore Speeches Contest held in the second term Vinod Sethi and Phulwanta Lal won the first and the second prize respectively. The Hindi Wing held the Anmual Debate in the first term. The subject was:
('इस सदन के मत में राष्ट्र रक्षा के लिये एकित की श्रपेक्षा संकल्प शक्ति ग्रधिक महृत्वपूर्शा है ।")
The first prize was awarded to Ashok Tandon and the second to P.S. Chauhan. In the Extempore Speeches Contest the first and the second prizes were won by Jagdish Chander and Surinder Anand respectively. Vinod Sethi was selected to represent the Delhi State at the All-Indja Students' Leadership Training Seminar which was held at Nainital from the 1st of June to 15 th of June, 1965.

\section*{The Hindi Parishad}

\section*{Adviser :}

Shri R.L. Varma
The following were clected the officebearers of the Hindi Parishad for the year 1965-66.

\section*{President:}

Ramesh Chitra
Vice President :
Kumari Santosh

Secretary :
Kumari Saroj Bala
Joint Secretary :
Arun Kumar Seth
Dr. Namver Singh, an cmineni critic of Modern Hindi literature, gave a talk on "साहित्रिकार का दाधित्व" on 12th Nov, 1965.

Dr. M.L. Chaturvedi of Baroda University spoke on "हिन्दी भाषा का उद्भव अ्रौर विकास' under the Extension Lecture Scheme of Parishad, on 25 th Nov. 1965.

The Parishad held an Inter-class debate on 25 th Nov. 1965. The Trophy was won by Economics Honours Year Class (Final). The first prize was won by Abhay Kumar while the second prize went to Jagdish Sharma. Shri Y.P. Dhawan, Kumari Usha Goel and Shri L.M. Sharma acted as Judges.

The Inter-College Jodha Mal Kuthiala Trophliy debate was held on 24 th November, 1965. The Trophy was won by Hans Raj College. The first prize was bagged by Sukhbir Singh of H.R. College and the 2nd prize by Raj Kumar of K.M. College. Principal (Dr.) Amba Parsad gave away the prizes. Shrimati Nirmal Khanna of Lady Shri Ram College, Shri Surindar Nath Singh and Kumari Pushpa Choudhry acted as Judges.

\section*{The Sanskrit Parishad}

\section*{Adviser:}

Shri M.L. Chaudhry
The anntial elections of the Sanskrit Parishad were held on the5th August, 1965.

The following students were elected to the various offices of the Parishad for the year 1965-66.

\section*{President:}

Manju Sud, B.A. Hons. II Year
Vice-President :
Ajanta Guha, B.A. Hons. III Year
Secretary:
Suniti Deka, B.A. Hons. II Year
Asstt. Secretary :
Niranjan Das Munjal, B.A. Hons.
1 Year
Class Representatives and Executive Members :

Malmaya Banerjec,
B.A. Hons. Ist Year

Santosh Kumari Verma
B.A. Hons. II Year

Nirmala Gupta,
B.A. Hons. Ill Year

Usha Chaudhry,
B.A. (Pass) I Year

Abhayamba
B.A. (Pass) II Year

Kusum Vij
B.A. (Pass) III Year

Meera, B.A. Hons. III Year Student Editor of the Sanskrit Section of 'Desh'

The Sanskrit Parishad celebrated "Kalidasa Jayanti" on the 4th Nov., 1965. Surendra Kapil, Pushpa Jain and Niranjan Dass Munjal read out their essays on Kalidasa. Subhag Mathur and Saroj Bala recited a few verses from the writings of the great poet. Shri R.L. Verma, Shri O.P. Kahli, Shri Rajendra

Nath Sharma, Siri Rampat Sharma Vatsa and Sirri M.L. Chaudhry threw light on various aspests of Kalidasa as a poet, dramatist and critic and explained the part played by tise renowned poet in revival of the Vedic Culture which was otherwise destined to come to an end because of the propagation of Buddhism.

A Sanskrit Essay Contest was held in January, 1965. Meera was awarded first prize. Surendra Kapil and Niranjan Dass Munjal shared the second prize.

\section*{THE SINDHI LITERARY SOCIETY}

The following were elected officebearers of the Society for the year 1965 66 :-

\section*{Adviser:}

Shri S.M. Jhangiani
President :
Kaushalya Sabhnani
Vice President :
Madalsa Thadhani
Secretary :
Ramesh Dipchandani
Joint Secretary :
Chandra Gajrid
Class Representatives :
Sarojini Varandani, B.A. (Final)
Aruna Rajani, B.A. II Year
Ajit Dadlani, B.A. I Year
Mohini Bhambhani.
B.A. Hons. Classes

Bishambar Purswani,
B.Sc. Hons. Classes

Promila Butani,
Pre-Medical Classes

A few monthly meetings were held in which members sang songs, read out poems, essays and short stories. ' Chandra Gajria. Purnima Lalwani, Madalsa Thadliani and others participated. Recorded Sindhi music was also played in one of the meetings.

A 'Musical Evening' was held on 26th Oct. 1965. Shri Tirth Basant, winner of the Sahitya Akademi and the Watumal Trust Foundation (U.S.A.) awards, was the Chief Guest. Chandra Gajria, Sushila Sainani and Sarojini Varandani gave a solo song each. A group song and a Laddo was given by Chandra Gajria, Sarojini, Sushila, Aruna, Rajani, Raju Nathani, Madalsa Thadhani and Mohini Bhambani. The music was provided by Shri Harikant. The Chief Guest, appreciated the music and congratulated all those who had made the function a success.

An essay-competition was held on 28th October, 1965. The subjects were : (1) Students and national defence and (2) Students and social service. Madalsa Thadhani and Mohini Bhambani shared the first prize while the second prize was bagged by Sarojini Varandani.

\section*{THE BENGALI LITERARY ASSOCIATION}

Adviser :
Mrs. Tapati Chakravarty
The following were elected officebearers for 1965-66.

\section*{Secretary:}

Sri Sandip Pal

Joint Secretary :
(1) Anita Mujumdar (2) Nirmal Samajdar

\section*{Treasurer :}

Sankari Maitra
Class Representatives :-
Uma Chakravarty, III Year
Indrani Sarkar, II Year
Subhra Datta, Ist Year
The first year students were given a welcome by the Association in a brief ceremony.

\section*{THE ENGLISH LITERARY SOCIETY}

\section*{Adviser :}

Shri H.S. Kakar
Secretary :
Bal Krishan Pardal, B.A. (H)
III Year
Jt. Secretary :
Phuwanta Lall, B.A. (H) II Year
Asstt. Secretary :
Manjeet Bajaj, B.A. (H) I Year
The Society held its inaugural meeting on November 17th, 1965. Mr. D.A. Smith, Chief Education Officer, The British Council, Spoke on "Teaching of English Literature where English is a Foreign Lànguage".

Dr. Sarup Singh, Professor and Head of the Department of English, University of Delhi, gave a talk entitled "Some Thoughts on Shakespearian Comedy" on November 27th, 1966. Shri R.K. Sud presided on both occasions.

\section*{THE MATHESMATCS ASSOCIATION}

\section*{Adviser :}

\author{
Shri R.L. Kakar
}

The following members were elected office-bearers of the Association for the current year.

\section*{President :}

Jai Parkash Sharma, B.Sc. Hons.
III Year
Secretary :
Miss Shashi Punhani, B.A. Hons.
II Year
Assistant Secretary :
Paramjit Singh, B.Sc. III Year
Class Respresentatives :

\section*{Honours Classes :}

Inderjit Singh, B.A. Hons. III Year
Pass Course classes :
Baby Nirmal Malik, B.A. III Year
The first meeting of the Association was held on September 3rd, 1965. Dr. R.S. Varma, Dean of the Faculty of Mathematics and Statistics, spoke on the "Nature of Mathematics and space rockets". The lecture was highly appreciated both by the staff and the students.

The second meeting of the Association was held on November 16th, 1965. Dr. S.K. Jain, Reader in Mathematics, Delhi University, spoke on "Abstract Algebra".

\section*{THE PLANNING FORUM}

\section*{Adviser :}

Shri S.P. Kapoor
The annual elections were held in August, 1965. The following were elected office-bearers.

President:
Surinder Anand, B.A. (Hons.) III Year
Vice-President :
Santosh, B.A. (Pass) II Year
Secretary:
Surinder Chopra, B.A. (Pass) III Year Joint-Secretaries :

Harjinder Singh, B.A. (Hons.) I Year
Harish Khullar, B A. (Pass) I Year
Members, Executive Committee :
Vikaram Singh, B.A. (Pass) III Year
Sushma Bansal, B.A. (Hons.) II Year
Neena Mohindera, B.A. (Pass) II Year
Parkash Moorjani, B.A. (Pass) I Year
Shri Nabakishore Das, Founder and President of the Neoist Union, addressed the members of the Forum on Economic Freedom of Individual in the Free Society, in Scptemter, 1965.

The Planning Forum celebrated the National Plan Week from the 14th of November, in collaboration with the Planning Forums of other Colleges, with? great euthnsiasm.

\section*{THE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION}

\section*{Adviser:}

Shri M.M. Verma
Thic elections of the office-kearers were held on August 18. 1965. The following were elected.

\section*{President :}

Vinood Sethi
Vice-President :
Neena Sud
Secretary :
Kusum Sethi

Dr. Rajan, Director Indian School of Interuational studies, addressed the Association on 'the Future of Non-Alignment' on Novemter 23rd. 1965.

About forty students of B.A. (Hons.) were taken to the Lok Sabha in Session.

The Inter-College Debate for the Kathpalia Jain Trophy was held on November 25th, 1965.

Besides, a student Seminar on 'Plato's concept of Justice' was held.

\section*{THE PHILOSOPHY ASSOCIATION}

Adviser :
Mrs. M. Thomas
President :
Vinod Jain, B.A. III Year
Secretary:
Asha Sehgal, B.A. HI Year
Class-representatives :
Vinod Issar, B.A. II Year
Manjit Bajaj, B.A. I Year
Phulwanta Lal, B.A. (Hons.) II Year
(Subsidiary class)
Saroj Bala, B.A. (Hons.) I Year
(Subsidiary class)
A party was held to welcome the new members of the Association. The members played some games. They had to disperse eariy due to the emergency which was rather unfortunate.

Dr. S.K. Saksena, Reader in the Department of Philosophy, University of Delhi, gave a most delightful talk and illuminating lecture on 'Hindu Ethics'. The lecture was well attended.

Dr. C.P. Malik, Head of the Department of Botany in the college, gave a leeture on 'The influence of Heredity on Personality'. The discourse was quite instructive.

\section*{THE UNSA}

\section*{Adviser :}

Shri Krishan Kumar
The election of the office-bearers of the UNSA of the college was held on the 9th August, 1965 along with the election of the Union office-bearers. The following students were elected office-bearers:

\section*{President:}

Vinod Sagar, B.A. III (P)

\section*{Secretary :}

Arun Kumar, Tandon, B.A. III (P)
Representative from B.A. Classes.
Shyam Ballabh Agarwal
As no student offered himself for the election from the B.Sc. and Pre-Medical classes, Parmjit Singli and Kamia Balani were nominated to the Executive of the UNSA from B.Sc. and Pre-Medical Classes respectively.

The inaugural function of the UNSA was held on the 13th September, 1965, when International Co-operation Year was celebrated in the College. Mrs. Lakshmi, N. Menon, Minister in the Ministry of External Affairs, was invited to address the staff and students of the College. She discussed various aspects of the International Co-operation Year.

A mock session of the U.N. Security Council was held in the College on the 30th October, 1965. The subject under discussion was the Indo-Pakistan dispute over Kashmir and the resolution for the Cease-fire. Sixteen students participated in the debate. The function was highly appreciated by the staff and students of the College. The following students were adjudged I, II and III.
(I) Surinder Anand I
(2) Jugal Kishore Dogra II
(3) Miss Phoolwanta Lal III
(4) Mr. R. Radhakirshnan III

\section*{THE GANDHI STUDY CIRCLE}

\section*{Adviser :}

Dr. R.D. Bharadwaj
The annual elections of the Circle were held on the 23rd of September, 1965. The following were elected office-bearers :

\section*{President :}

Surendra Anand,
B.A. (Hons.) III Year

\section*{Vice-president :}

Abhya Kumar, B.A. (Hons.) III Year

\section*{Secretary:}

Umesh Chandra Saksena,
B.A. (Hons.) Ill Year

Joint-Secretary :
Paramjit Singh, B.A. II Year
Co-opted members :
Rama Aggarwal, B.A. (Hons.) I Year
Ramesh Kumar Chitra,
B.A. (Hons.) III Year

Subhag Mathur, B.A. (Hons.) III Year
Premjit Jaiswal, B.A. (Hons.) II Year

Shri G. Ramchandran M.P. addressed the Staff and students on the 19th of November, 1965. Principal (Dr.) Amba Prasad presided over the function.

Twelve students, who will participate in the Gandhi Bhawan Seminar also, competed for the prize essay on 'Gandhiji's Concept of Satyagraha'. S. Sundaram and Abhya Kumar stood first and second respectively. Shri O.P. Kohly, Shri M.R. Varma and Shri P.L. Goel acted as judges.

\section*{THE MUSIC CLUB}

\section*{Adviser:}

Shri V. Verma
The Music Club started the year with the selection of its office-bearers. The following were elected :

\section*{President :}

Harvinder Singh Suri
Vice-President :
Miss Tejinder Kaur
Programme Secretory :
Bal Krishan Pardal
General Secretary :
Ramesh Kumar Babbar
The opening function was held in the month of October. Several items including vocal and instrumental music were very much liked by the audience. The performance on electric guitar by Mr. David, our guest artist, was the bighligit 1 of the function.

The music club organized the Sixth Annual Inter College Music Competition
on 30th November, 1965. Many Colleges of Delhi and New Delhi participated in the competition. The Mrs. Gayatri Devi Running Trophy was won by Lady Sri Ram College. Principal (Dr.) Amba Prasad gave away the trophy and the individual prizes.

\section*{THE SOCIAL SERVICE LEAGUE}

Adviser :
Shri S.M. Jhangiani
The following constituted the office bearers of the Social Service League for the year 1965-66.

\section*{President :}

Miss Purnima Lalwani
Vice-President :
Sarup Gehani

\section*{Secretary :}

Vinod Sethi
Joint Secretary:
Vinod Sagar
Members of the Executive :
Miss Asha Bagga
Miss Kamini Chadha
Miss Pushpanjali Sarin
Miss Kaushalya Sabhnani
Suresh Mehta
Sarojini Varandani
The League in collaboration with the College Union collected funds for the National Defence.

A large number of articles of daily use e.g. shaving cream, blades, combs, mirror, hair oil, tooth paste, tooth brushes, match boxes, cigarettes, con-
densed milk, biscuits, spoons; soap, talcum powder, games, writing pads, magazines and clothes were collected for the Jawans. The credit for this huge collections goes to Asha Bagga, Sarojini Varandani, Chandr Gajria, Pushpanjali Sarin, Kamini, Chadha, Sanjogta Jolly, Vinod Sagar, Vinod Sethi and Suresh Mehta.

The Leaque sold flowers and collected funds in aid of the Delhi Council of Child Welfare.

The Students' Store, which sells articles of stationery and daily use i.e. note books, pencils, ink, practical note books, Biology paper, tooth paste, nail polish, hairpins etc. has not made any progress due to lack of accommodation and other facilities.

\section*{THE SCIENCE ASSOCIATION}

\section*{Adviser :}

Dr. C.B. Sehgal
The following are the office-bearers of the Association :

\section*{President :}

Mr. P.S. Chuhan, B. Sc. III Year Secretary :

Avinash Saraf, B.Sc. II Year

\section*{Joint-Secretary :}

Anil Narain, B.Sc. 1 Year

\section*{Editor Wall Magazine :}

Santwana Banerji B.Sc. III Year
On September 27, 1965, the members were taken to see an Exhibition of Scientific \& Technical Books arranged by the

United States Information Services held in Y.M.C.A., New Delhi.

On November 6, 1965, Professor R.P. Mitra, Head of the Chemistry Department, University of Delhi, delivered a lecture on Atoms, Molecules, and more Molecules.

Through the courtesy of the British Information Services, the following films were screened :

November 13, 1965
'Kew Gardens'
'Discovery—Penicillin'
'Control of Bacteria in Food'.

\section*{November 27, 1965}
'Mirrors in the Sky'
'Method study in Horticulture'
'Britain is a Garden'
On November 9, 1965, the members visited Modinagar and saw the various Modi Industries.

On February Ilth to 13th, 1966, the Association held a Science Conversazione embodying interesting and instruetive experiments in Botany, Zoology, Chemistry and Physics.

\section*{THE HISTORY ASSOCIATION}

Adviser : Shri B.B. Saxena
The following constitute the Executive Committee for the year 1965-66.

\section*{President:}

Ashok Behari, B.A. (Hons.) III Year
Vice-President :
Sarojini Kaval, B.A. Ill Year

Secretary :
Bandita Banerji, B.A. (Hons.) l Year
Joint-Secretary:
Himanshu Antani, B.A. (Hons.) I Year
Representatives :
Asha Sehgal
B.A. III year Sec. A

Bharti
B.A. III year Sec. B

Vijai Laxmi
B.A. II year Sec. A
V.K. Soorma
B.A. II year Sec. B

Ajit Dadlani
Ashok Wazirani
B.A.I year Sec. A

Praveen Kumari B.A. (Hons.) III year
Rajish Sood B.A. (Hons.) II year
Rawinder Kaur B.A. (Hons.) I year
The Association organized a local hisorical trip in October, 1965. The party led by Shri B.B. Saxena and Dr. K.L. Sharme visited Suraj Kund, the Qutab, the Red Fort and the Nehru Museum. The Association organized an historical trip to Agra and Fatehpur Sikri on Sharad Purnima. The parly was held by Shri Saxena.

Principal K.S. Thapar delivered a talk on Tuesday, the 15 th of Feb. 1966. The subject of the talk was 'The Theory of Social Contract'.......

\section*{THE SOCIAL SERVICE LEAGUE : JUNIOR RED CROSS}

Adviser:
Mrs. M. Thomas
The Junior Red Cross Wing of the Social Service League of the college did commendable work during the emergency. The following girl-students knitted beautiful jersies for the Jawans.
Shanti Devi B.A. III Year
Parvesh Chopra
Asha Bhalla
Usha Nahlani
Kusum Jolly
Santosh
Asha Varma
V. Kalyani
Kusum Sethi
Madhu Chopra
Swaran Lata
Prem Lata
Papia Chatterji
Veena Nahlani
Kusum Sud
Aruna Mehta
Kamlesi Kumari B.A. (Hons.) I Year
Two shirts were sewn for which the
The

\section*{Condolence Resolutions}

\section*{(1)}

We, the Staff and students of Desibandhu College, wish to place on record our profound sense of shock and sorrow at the sad demise of revered Rai Bahadur Man Mohan. We believe that the educational world in general and Deshbandhu College in particular have suffered an irreparable loss in the death of Rai Bahadur Sahib.

We express our heart-felt sympathy with the bereaved family and pray for strength for them to bear their great loss. We also pray that God may grant everlasting peace to the departed noble soul.

\section*{(2)}

We, the staff and students of Deshbandhu College, wish to place on record our profound sense of shock and sorrow at the sad demise of revered Sardar Bahadur Teja Singh. He was an eminent Judge and a Jurist and his services to the cause of Education are widely known. By his demise the country has lost a great Judge and a great Educationist. Deshbandhu College in particular has suffered an irreparable loss in the death of Sardar Teja Singh.

We express our heart-felt sympathy
with the bereaved family and pray for strength for them to bear their great loss. We also pray that God may grant everlasting peace to the departed noble soul.

\section*{(3)}

We, the members of staff and students of Deshbandhu College, wish to place on record our profound sense of sorrow and grief on the sad and untimely demise of our beloved Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Ji provided determined and inspired leadership to our motherland in her time of great trial and hardship. He was a valiant fighter for our country's freedom and integrity. During the Indo-Pakistan conflict, he enhanced our prestige immeasurably. He was a man of peace and goodwill for all. In his death, not only our nation but the whole world has lost a brave fighter for peace.

We extend our heart-felt sympathies and condolences to the members of the bereaved family and pray to God that He may grant everlasting peace to the departed noble soul.

It is resolved that a copy be sent to the members of the bereaved family.

\section*{โंचयानुक्रम}
सम्पादकीय
दु₹मन
दो बूंद
द्धाया
पाषाएा की गूंज
दु：ख
गांधी जी के समाजषाद के प्रनि विचार
दो बूंद
मिठाई
मन को मन का विरवास छला करता है
צ्याजकल के बिगड़े नौजवान
दु：ख से भरा संसार
रिरता
क्यों ठुकराते हैं
श्रधूरी राखी
लहर में प्रसाद जी की कला
झ्रोर में देखता रह गया
सच्चे मोती
वह कौन थी
प्रेम－परिभाषा
हिन्दी परिषद् एक भलक
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline ग्रनिल कुमारी सक्सेना & ？ \\
\hline ईयाम वल्लभ सरन अ्रग्रवाल & २ \\
\hline विनोद श्ररोरा & ₹ \\
\hline इयाम वल्लभ सरन भ्यग्रवाल & \(\gamma\) \\
\hline श्रनिल कुमार सक्सेना & 6 \\
\hline कुमरी राजवन्त पी०एस＊ & 5 \\
\hline विनोद सागर & \(\varepsilon\) \\
\hline विनोद श्ररोरा & ใ२ \\
\hline कुमारी शोभा & १ ₹ \\
\hline श्रनिलकुमारी सक्सेना & ใ 2 \\
\hline इयाम वल्लभ सरन श्नग्र वाल & १६ \\
\hline राजकुमारी केस्वानी & ？ 5 \\
\hline उमेशचन्द्र सक्सेना & २。 \\
\hline प्रेमिला कोराल & २२ \\
\hline कुमारी वीना गुप्ता & २३ \\
\hline चन्द्रमुखी शार्म & २ 2 \\
\hline श्रार•के० चित्रा & २ヶ \\
\hline रत्ना श्रोवास्तव & ३？ \\
\hline सतीश कुमार महाजन & ३३ \\
\hline ढा．रामदत्त भारद्वाज & ३ \\
\hline सरोजबाला महत। & とo \\
\hline
\end{tabular}

\title{
सम्पादकीय
}

\section*{श्र्रनिल कुमारो सक्सेना}


नई ग्राशा, उल्लास एवं म्राटमीयता से परिपूरां "देश्र पत्रिका' ( हिन्दो-विभाग) का एतद्वर्षीय प्रथमांक ग्रापकी सेवा में प्रस्तुत है। 'देश' जिसके कलेवर को भावुक युचक हैदयों ने ग्रपनी बुद्धि के तार में कल्पना के सुमन पिरो कर सजाया घ्रैर संवारा है; सम्भवतः ग्रापकी मानसिक-क्षुधा का शमन कर सकेगा इसकी मुभे 尹्राशा है।

उच्चाकंक्षाप्रों की प्रबल प्रेरया से प्रवुद्ध हो कर इस सरहवती सदन में ज्ञानाजंन हेतु नव प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थयों का में 'देश्र' पत्रका के माध्यम से हाfक्क ग्रभिनन्ध्रन करती हूँ। वे सभी नवोदित प्ररिभाएँ भी बधाई की पात्र हैं जिनके भाव सुमनों कों संजोकर मैं ‘देश.पत्रिका’ के इस श्रंक को ग्रस्तित्व देने में समर्थ हो सकी हूँ। मुभे ग्राशा है कि मेरे ये साथी भविष्य में हिन्दी की बड़ी सेवा करेंगे। मेरे वे बन्धु भी निराश न हों जिनकी रचनाश्रों को ‘देश’ के इस ग्रंक में स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। क्योंकि-"म्रसफलता, सफलता का प्रथम सोपान है।"

मेरे विचार में यह पत्रिका उन विद्याधियों की

शिश्षक श्रथवा परीक्षक है जो श्रभी साfहित्य-भुमि पर घुटनों के बल रेंगने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रत: विद्यारियों द्वारा रणित मौलिक रचनाभ्रों को ही इसमें स्थान प्राप्ज हो सक.ता है।

मेरे, इस 'देश' में मनोविछार करने बाले सभी पाठक व लेखक अपनी जन्म-भूमि पर श्राए संकट से श्रनभिज्ञ न होंगे। भारत पर पाकिस्तानी झ्राई्रमसा ग्रनिंसा व सहप्र्तस्तित्व को हिसात्र बर्बरता की ग्रोर से चुनौती है, जिसे हमें एक मत से स्रीकार करना है। शन्रु शायद नहीं जानता कि जिस भारत माँ की गोद में गौतम, महावीर, गाधी व जवाहर सो रहे हैं उसी के ग्राँचल की छाया में, राम; श्रर्जुन, शिाचा, प्रताप, सुभाष ग्रौर चन्द्रहेख़र भी पलते हैं।

अ्रन्ततः "देश" के पाठकों ! द्रेशबन्बु" के भानुक हृदयों द्वारा प्रस्तुत यह नंवेवेद्य ग्रापकी सेवा में रखते हुए मैं ग्रापके प्रति भी श्राभारी हूँ क्योंकि ‘देशः को निरन्तर विकास देने का श्रेय श्रापको ही है। 'देशा' ग्रापकी निजी पत्रिका है जिसे मैंने कविताप्रों, कहानियों, प्रहसनों, लेखों ग्र्रादि के द्वारा केवल मात्र संवार दिया है।
श्राश्रो हम समवेत करेंगे उस रणचण्डी का श्राह्वान, एक हाथ में वीणा जिसके एक हाथ में कहिन कृपाण। घ्राज राष्ट्र की बलिबेदी पर करके न्योछावर ये प्र זण इतिहासों के नव पृष्ठों में दे दें हम श्रपना भी दान ॥

\section*{"दुइमन"}

इयाम वल्लभ सरन श्रग्र वाल (B. A. द्वितीय वर्ष)

श्रो तूफानो बोर जवानो, टूटा हिम fगिर जोड़ के रख दो।
देश की सीमा लाँधने वाले दुरमन का सर तोड़ के रब दो। देश की शान है देशा की सोमा, देश को श्रान है देश की सीमा, जागो घ्राँख फाड़ कर देखो-लहू-लुहान हैं देशा की सीमा।
सीमा की छाती चढ़ती तोपों के मुँह मोड़ के रख दो। देग़ा की सोमा लँघने वाले, दुछमन का सर तोड़ के रख दो।। देश पिता है देश हैं साता,
बून का रिरता व्यार का नाता,
देश की श्राज़दी का श्राँचल,
हम सबके सिर पर लहराता।
इस श्राँचल को घूरने वाली गंदी श्रांखें फोड़ के रख दो। देश की सामा लाँघने वाले दुइमन का सर तोड़ के रख दो। गुण्डे, डाकू, चोर हैं दुईमन, ऊर्दे हैं मुँह जोर हैं दुईमन, पोठ में हुरियाँ घोंपने वाले -कायर हैं कमजोर हैं दुरमन ।
ये हैं दुनिया भरके दुऊमन, इनके मुँह को मोड़ के रख दो। देश की सीमा लाँधने बाले, दु₹मन का सर तोड़ के रख दो ::

भाई बनकर लूटने वाले, यह भी दुईमन हैं घर वाले,

इन्हें नशा है संनिक बल का
बहक रहे हैं ये मतवाले-
इन श्रकीमची कम्युनिस्टों का तुम सारा नशा निचोड़ के रब दो !
देश की सीमा लाँघने वाले, दुर्मन का सर तोड़ के रख दो।
रंग विरंगा चमन है भारत,
एक श्रनोखा वतन है भारत,
पंचशील को तोड़ने काले
दुइमन का दुइमन है भारत।

श्रपने फौलादी हाथों से ट्रूटा हिमगिर जोड़ के रख दो। देश की सोमा लाँघने वाले, दुईमन का सर तोड़ के रख दो ।।
दो बूंद

विनोद श्ररोरा बी. ए. (हिन्दी ग्रानर्स तृतीय वर्ष)

> वह मानव नहीं जिसे राह पे चलना नहीं श्राया

कर बुराई जिसे हायों को मलना नहीं श्राया ।
उस व्यक्ति को मानव भी कहें तो कहें कसे ?
जो ठोकरों से गिरा श्रोर सम्हलना नहीं श्राया।।
\[
\begin{aligned}
& \times \quad \times \quad \times \\
& \text { बन के सूने पन में भी, } \\
& \text { कली ने सीखा मुर्काना, } \\
& \text { मैं सीख न पाई भरे जगत- } \\
& \text { में हैंसना श्रौर हंसना। }
\end{aligned}
\]

\section*{छाया}

\section*{इयामवल्लभ सरन श्रग्रवाल (बी० ए० द्वितीय वर्ष)}

भीतर वीगा बजाती छाया उदास स्वर में कुछ गुनगुना रही थी !

चारा₹प ने धीरे से श्रावाज दी, "छाया"।
छाया ने चौंक कर उनकी ग्रोर देग्वा ! वीगा को एक श्रोर रख कर खड़ी हो गई ! हाथ जोड़कर माथा नवाकर धीरे से छोली "महामन्त्री चाएाक्य !"

चाएाक्य ने धीरे से ग्रागे बढ़कर कहा छाया ! श्राज मैं तुमसे एक भीख माँगने श्राया हूँ ! चन्द्रगुल्त को मुक्के दे दो, उसके देश को दे दो, उसकी प्रजा को दे दो !

छाया कुद्ध सीवएणी की तरह सिर उठा कर बोली "महा मन्त्री !"

चाराक्य ने शांति के साथ कहा 'मैं जानता हैं, तुम उसे व्यार करती हो! इतना व्यार जितना ग्राज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया ! उसी व्यार को याद दिलाने ग्राया हूं तुम्हें !"

छाया ने गғ्भीर स्वर में कहा, "उसकी याद दिलाना झ्रावइयक नहीं महा मन्त्री ! वह मेरा युगयुग का साधी है ! मेरे प्राएों का प्रारा है !"

चाएाक्य ने कहा, "हां जितने भी लोग व्यार करते हैं, यही समभते हैं ! लेकिन व्यार से किसी को नीचे गिरा देना एक बात है, ऊपर उठा देना दूसरी बात है !"

छाया श्रागे बढ़कर बोली, '‘भ्रापसे किसने कहा कि मौर्य के लिए जो मेरे दिल में व्यार है वह उन्ह्र्ं

नीचे गिरा देगा !"
चाराकय एक चौकी पर बैंटते हुए बोले, "भगवान करे ऐसा न हो! लेकिन छाया, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे ऊपर उठानें ग्रीर ग्रमर बनाने का प्रयःन हमें करना ही चाहिए ।"

ध्राया ने चाएाक्य की ग्रो₹ देखते हुए ; ; "मैं प्यारका ग्रभिप्राय नहीं समभी, महामन्त्री ।"

चग्गक्य बोले, "प्रेम कोई साधारग़ बात नहीं लेकिन बहुत बड़ी बात भी नही है ! यह् सारा संसार, पुरुष श्रौर स्त्र्यां प्रेम से ही पैदा हुये हैं । हर नवयुवक ग्रोर हर नवयुवती प्रेम करते हैं !"

छाया ने पूछा "मतलब ?"
चाराक्य ने गम्भीरता से कह्हा, "लोग कीड़ों की तरह पैदा होते हैं, कीड़ों की तरह मर जाते हैं ! प्रेम श्रौर विनाह उन्हें अ्रमर नहीं जनाते ! कर्त्चय्य पालन ही उन्हें ऊपर उडाता हैं, मरश़ाशील मानव को श्रमर बना देता है।"

छाया ने उत्तेजित स्वर में कहा, "ग्राप ब्राह्मशा हैं ग्रत: चन्द्र महाराज के गुरू है, और देश के पूज्य हैं, इस लिये मैं ग्रा१का सग्मान करती हूं, कित्तु यह प्रेम की गाथा है महामन्त्री ! यह ग्रापकी शुएक नीरस निर्मम राजनीतन नहीं ! यह मानवता का वरदान है ! ब्राह्मएदेव, इसमें जो ग्रम्रत है, वह ग्रापकी पहुँच के बाहर..."

\footnotetext{
चाग़क्य छुत की श्रोर देश़़्ते हुए बोले,
}
"श्रम्त \(\cdots\) वरदान \(\cdots\) जानता हूँ देवी ! श्राज में उस कटीले वृक्ष की तरह हूँ ! जिसमें फूल नहीं, फल नहीं, पत्ते नहीं, जिसके चारो ग्रोर खुष्क नीरस निर्मम राजनीति का महस्थल तप्त ग्रॉधियों के स्वर में हाहाकार करता है जिसके ऊगर बर्षा की फुहारें मल्हार नही़ीं गाती, जिसके ऊपर चह् चहाते पक्षियों का कलरव सुनाई नहीं देता किन्तु यह वृक्ष हमेशा तो ऐसा नहीं था ! कभी इसमें फूल थे, फल थे ग्रौर पत्ते भी थे ! कभी इसकी शाखाग्रों पर एक नन्हा पक्षी इतने सुन्दर गीत गाता था तोतली भाषा में इतनी प्यार भरी बातें कहता था कि ग्राज भी उन्हें याद कर यह हूंठ सिहर उठता है। श्राज भी निस्तबध नीरव झ्रकेली रातों में यह़ बूढ़ी ग्रांखें रो उठती हैं ! बारह बर्ष बीत गये मैं उसे भूल नहीं पाता ! मैं दूसरों के लिए सम्राज्य बनात हूँ; प्रासाद बनाता हूँ ग्रद्वालिकाएं वनाता हूँ ग्रौर वहृ \(\cdots\) वह़ शायद गलियों अंर बाजारों की धूल में लोटती फिरती है ! शायद उसे भर पेट भोजन भी नहीं भिलता शायद वह रात के समय पत्थरों ग्रीर कंकड़ों पर सो जाती है; शायद कोई उसे मारकर उसकी चमड़ी \(\cdots\) !"

उनका गला भर ग्राया ! ग्राबों से ग्राँसू बहने लगे ! ग्राती सिसकी को रोकने के लिये उन्हींने ऊपर के दांतों से निचले होठों को दबा दिया !

छाया को यद् सब कुछ नहीं मालूम था ! जिस विष्युगुप्त, कौटिल्य चाराक्य को उसने हैमेशा एक निर्मम राजनीतिज्ञ के रूप में देखा वह ग्राज एक साधारगा मानव के रृप में उसके सामने खड़ा था ! उसके होंठकांप रहे थे उसकी श्रांखें रो रही थी ! भावातिरेक से वह बोल नहीं पा रहा था ! उसे लगा जैसे किसी नाटक में सम्राट का ग्रभिनय करने वाले ग्रभिनेता के गरीर से मुकट जेवर राजकीय वस्र उतर गये हृं भ्रौर नीचे से उसका जर्जर कंकाल शरीर निकल झ्राया हो!

दुखभरी श्रावाज में उसने कहा "महामनन्त्री।"

चाश़ाक्य ऊुग्रासी ग्रावाज में बोले "भामा उसका नाम था! वह मेरी इकलोती बेटी थी! उसकी मां मर रही थी तो मंने वचन दिगा था कि उसकी रक्षा करूँगा किन्तु मैं कर न सक। । मैं प्रेम के म्रमूत को जानता हूँ, छाया मैंने उसे देखा है \(\cdots{ }^{\prime \prime}\)

छाया ने कोध के साय कहा, "ग्रौर फिर भी उसकी महानता को समभ नहीं सके ? मुभे उपदेश देने ग्राये हैं कि मैं उसे तिलाँजलि दे दूं ?"

चाएक्य ने श्राँसू पोंछ लिए ग्रौर स्वस्थ होकर बोले, "प्रेम की महानता यह् नहीं है देवी कि श्रादमी उसमें पागल होकर ग्रपने कर्तंव्य को भूल जाय। संसार में जितने भी बड़े ग्रादमी हुए हैं जिन्हें हम पूजा तथा श्रद्धा की भावना से स्मरा करते हैं उनके प्रेम ग्रौर विवाह् ने ही क्या उन्हें बड़ा बनाया है ? महाराराजा राम प्रातः स्मर्शीय हैं, किन्तु इसलिये नहीं कि वह् सी ता से प्रेम करते थे। भगवान कृष्या के लिए हम सबके हृदय में श्रद्धा है लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने रव्मर्याँ के साथ विवर्ह किया !

छाया घबराकर बोली, "इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं ! ग्राप क्या चाहते हैं ?"

चाएांय बोले, 'तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जो श्रद्धा है वहा कभी कम न होगी! मैं कुछ छिवाऊंगा भी नहीं ! हमारा राज्य नया है संसार भर पर इसकी धाक् बिठाने के लिए मैं चाहता हूं कि यूनान की राजकुमारी हेलेन चन्द्रगुप्त के चराों में श्रा fिरे ! यूनानी राजा सेल्यूक्स मान गये है राजकुमारी हेलेन मान गई हैं ! केबल चन्द्रगुप्त नहीं मानते! वह छाया \(\cdots\) छछाया कहकर रो रहे हैं ।"

छाया श्रपने को न संभाल सकी! पास रखी चौकी पर बैठ गई ! दोनों हुाथों से अ्रपने मुँह को ढाँभकर सिसक उठी झ्रार्य ।

चाराक्य का दिल रो उठा! दु:ख भरे स्वर में बोले, "यह रोने का समय नहीं है ह़ाया! यह वह समय है जो मनुष्य के जीवन में एक ही बार ग्राता

है। यह तुम्हारे प्रेम की परीक्षा का समय है । निर्शांय करो ! तुम्हारा प्रेम चन्द्रगुप्त को कर्त्तव्य के पथ से डिगाकर एक साधाराए मनुष्य बना देगा या उसे हृ करके एक महान ग्रौर अ्रमर व्यक्ति! तुम स्वंय निर्गाय करो !" ग्रौर दह उठकर खड़े हो गये! बोले, '"याद रखों चन्द्र गुल्त श्राज साधाराए मनुष्य नहीं, वह भारत कासम्राट है । उसके देश का उसकी प्रजा का उस पर श्रधिकार है। प्रजा को यह मत सोचने दो कि चन्द्रगुप्न भी उन्हीं की भांति ही एक साधारगा मनुष्य है, वह प्रेम करता है श्रौर प्रेम में पागल रहता है ।"

छाया ने हाथों को मुँह पर से डठाया । उसका मुँह ग्राँसुग्रों से भरा था ! ग्रॉँखें पानी से भरपूर थीं ! ग्रश्रु भरे स्वर में उसने कहा "महामन्त्री, उससे जाकर कहिए मैं उनसे विवाह्त नहीं कर्लंपी।'

चागाक्य ने चौंककर उसकी श्रोर देखा, जैसे ग्रपने ही कानों पर उन्हें स्वयं विशवास न श्राया हो तभी उन्होंने शीघ्रता से हाथ जोड़ दिए, माथा भुका दिया श्रौर काँवती ग्रावाज में बोले, "देवी चाएाक्य का सिर ग्राज तक किसी के श्रागे नहीं फुका लेकिन झ्याज तुम्हारे सामने भुकता है। यह ग्रादर्शा प्रेम, यह श्रादर्शं बलिदान, संसार में ग्रौर कहाँ मिलेगा ! मैं ब्राह्मरा होकर तुम्हारे चराों में प्रशानम करता हूं।" श्रौर वह नीचे भुक गये ।

फिर ग्रपना सिर उठा कर उन्होंने कहा, "लेकिन बेटी यह बात यदि मैं चन्द्रगुप्त से कहूंगा तो वह नहीं मानेगा ! तुम्हें स्वयं ही यह बात उससे कहनी होगी! ग्राज वह तुम्हारे सिवा किसी की नहीं सुनेगा ! तुम्हारे प्रम ने उसे पागल कर रख़ा है ।"

छाया ने दोनों हायों से मुँह को छ्विपाकर रोते हुए कहा "हाय ग्रार्य ! " औौर फिर हाथ हटाकर श्रश्रुपूर्एां स्वर में बोली, "उन्हे यहाँ भेज दीजिये, महामन्त्री ! मेरे चाँद को यहाँ भेज दीजजये ! में ही उन्हें सम भाऊंगी !

चाएक्य ने दोनों हाथों को उठाकर ग्राशीर्वाद देते हुए कहा, "सुखी रहो बेटी ! ग्राज से चन्द्रगुप्त के साथ साथ तुम्हारा नाम भी श्रमर हुश्रा! यह द्वेशा तुम पर गर्व करता है ! देशा का ब्राह्मया तुम्हें ग्राशी-

वाद देता है।" ग्रोर वह् शीघघता से बाहर चले गये ।

थोड़ी देर बाद ही चन्द्रगुप्त वहाँ पहुंच गये ! उनके अ्राने के पहले छ्वाया ने ग्रपना मुँह धो लिया था ! ग्राँसू पोंछ लिए थे ! वह स्वस्थ हो गम्भीर बनकर बैठ गई थी।

चन्द्र गुप्त ने कहा, "छाया ! गुरुदेव ने कहा है .." ग्रौर उसकी बात समाप्त होने से पूर्व ही छ्वाया ने कहा, "उन्होंने ठीक कहा है में ग्रापके साथ विवाह नहीं करूंगी !" अौर उसका मूँह दूसरी ग्रोर था ।

चन्द्रगुप्त ने चिल्लाकर कहा 'छाया !"
छाया ने दूसरी ग्रोर मुँह्ध नि हुये कहा "मैंने कहा न, मैं ग्रापके साथ विवाह नहीं कहूंगी! मेरी इच्छद्धा है कि ग्राप हेलेन के साथ विवाह करें ।"

चन्द्रगुप्त ने पास जाकर उसके मुँह को ग्रपनी़ी ग्रोर करके कहा, "छ्छाया ! तुम रो रही हो ।"

छाया ने धी मे से कहा, "दु:ख होता है इसलिये! लेकिन देरा का हित इसी बात में है प्रजा का कल्यारा जिस बात में है, हम वही करेंगे ! मैं केवल एक स्त्री हूं । ग्राप केवल एक पुरुष, ऐसे करोड़ों स्त्री श्रौर पुरुष इस देश में हैं ! उन्हें स्वतन्न्रता के साथ व्यार करने का ग्रनसर मिले, उनकी संतानों को गर्वं के साथ श्रपने को भारतीय कहने का श्रधिकार मिले इसके लिए हम दोनों बलिदान करेंगे !

चन्द्रगुप्त ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहा, "छ्वाया !"

छाया ने शाँत स्वर में कहा, मैं एक श्रबला होकर जोकर सकली हूँ ग्राप पुरुष होकर भी नहीं कर सकते ? हमें बलिदान करना होंगा।

चन्द्र गुप्त दुःख के साथ वोले, 'यह बलिदान नहीं छाया, ग्रात्महत्र्या है।"

छाया ने ग्रपने सिर को ऊंचा करके कहा "कायर लोग बलिदान को इसी नाम से पुकारते हैं ग्रौर मुभे पूर्णां विइवास है कि ग्राप कायर नहीं हैं। ग्रब श्राप जाइये ।"

चन्द्रगुप्त सिर भुकाकर बाहर चलेगये ! छाया पछाड़ खाकर भूमि पर गिरपड़ी श्रौर रोती हुई चीख उठी, "ग्रार्य ! चन्द्र ! तुम गये ?"

\title{
पाषाण को गंज
}

श्रानल कुमारी सक्सेना (बी. ए. ग्रानर्स तृतीय वर्ष हिन्दी)

ग्रो बटोहो थक गये हो-
तो तनिक ठहरो
मैं पन्थर हूँ लाल किले का
एक कहानी सादयों पुरानी
तुमको सुनाऊंगा
धूलि भरो, धुंधली
उदास थकी संध्या में
दिल्ली का बादशाह
बन्दी बना, कुछ गोत-
-गाता था उदासी मरे
श्रंग्रेज की कारा में;
तभी कुछ फिरंगी
श्याए उस कारा में
बोले सुलतान देख
श्राये हैं तेरे पौत्र
मिलने को तुभसें
नेत्र खुले उसके
ज्यों सोते से जाणा हो
सम्मुब थे उसके ही पोतों के
रक्त सने कटे शीश
कराह उठा वह
दिल्ली का बादशाह भी
श्रपने ही श्रश्तर की पीड़ा से
fकन्तु कह् सका न कुछ
नेत्र हुए लाल श्रौर
चू पड़े दो ग्रश्यु
उन उदास नयनों से
बोला वह इतना ही -
तैमूर की सन्तान
ऐसी ही सुखं रह बन
श्राती है-
सामने पिता के।
श्रो बटोहो थक गए हो
लो जरा ठहरो
श्रागे सुनो---
ईिर एक दिवस
दिश्ली का सम्राट
जाता था रंगून
निष्कासित हो
श्रपने ही देश से
श्रपने हो राष्ट्र से
उन हूड़ी बतौनियों में
प्रतृाप्त के मोती थे
मुड़.मुड़ कर ताकते थे -
कराहती हुई सूनी
ककले की दीवारों को

तृषित नेत्र उसके।
मौन थी उसकी गिरा
दु:ख के गुर भार से;
समभ सका न वह ग्रंश्रेज
किन्तु मैं पत्थर भी
समभ गया था उसकी विवशता।
श्रो बटोही प्राज भी मुभे लगता है
जससे दूर कोई गाता है
दर्द भरे स्वर में

लगता नहीं है मेरा दिल
इस उजड़े दयार में।
श्रौर में कुछ्व खोजता सा
ताकता हूं इधर उधर
कि शायद करी फिर से,
श्रा जाए बह दिल्लो का बादराह ।
भ्रचछा बटोही चाहते हो जाना ?
जाश्रो पर देखो :
टोस भरी गाथा यह
भूल मत जाना।

\section*{दु:ख}

कुमारो राजखः्त पो. एस. (वी. ए. प्रथम वर्ष)
मैं
एक तुम,
बैंठे थे कोसों दूर !
मैं निर्दय !
तुम मेरे प्रिय
श्राते गए \(\cdots\)
धीरे-धीरे समीप!
तुमने ही मुझे थामा !
श्रौर बन गए जीवन साथी।
श्रो मेरे हमदम तुम कौन थे ?
शायद दु.ख !

\title{
गांधी जी के समाजवाद के परि विचार
}

\author{
चिनोद सागर बी० ए० (तॄतीय वर्ष) \\ देशबन्धु कालेज में गांधी ग्रध्ययन केन्द्र \\ \section*{द्वारा प्रायोजित श्रन्तः कक्षा निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रार्त !}
}

विइव विख्यात महात्मा गांधी का नाम इस विशव में भला कौन नहीं जानता होगा। जब तक विर्व के गगन पर सूर्ग व चांद चमकता रहेगा सुबह रात में ढलती रहेगी तब तक भिन्न भिन्न विषयों पर समय समय पर प्रेम, ग्रहिंसा सत्य ग्रौर सर्वोदय के साथ साथ समाजवाद पर भी इसके दिए हुए विचार विश्व की जनता में ग्रपना प्रकाश फलाते रहेंगे।

गांधी जी के समाजवाद के प्रर्ति ववचारों का संकलन करने से ऐसा ज्ञान होंता है कि वहु इसे सदा ही एक सुन्दर शब्द्ध के रूप में प्रयुक्त करते रहे हैं। समाजवाद से ताटपर्प वह्र ऐसे समान से लेजे थे जिसमें समाज के सभी सदस्यों को समान स्थान प्राप्त हंंता है न कोई नीचा होता है न काई ऊंचा। इसी उक्ति को स्रष्ट करते हुये उन्होंने श्रपने एक भाषल़ा में कहा है कि, "किसी व्यक्ति के शरीर में सर सबसे ऊपर होने के कारएा ऊंचा नहीं होता ग्रीर न ही पैर के तन्नने ज़मीन को छ्नेने के कारएा नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब ग्रंग बराबर होते हैं बैसे ही समाज रूपी शरीर के सारे ग्रंग भी बराबर होते हैं यही समाजवाद है।"

इनकी विचार धारा ऐसे वयक्तियों से प्राय: मिलती जुलती थी जो यह समभते थे कि समाजवाद समाज की विषमता को दूर करने को उत्सुक है तथा समाज में वर्गो को ग्रापसी खुदी हुई गहरी खाई को भरना चाहता है। श्रपनी इसी भावना की स्पष्टता प्रकट करते हुए एक स्थान पर उन्होंने श्रपने

विचार इन शब्दों में प्स्तुत किये हैं "इसमें राजा प्रजा, ग्रमीर श्रौर गरीब, मालिक ग्रौर मजदूर सब एक स्तर पर होते हैं। धर्म की भाषा में कहें तो समाजवाद में द्वेष या भेद भाव नहीं होता है। सर्वं्र एकता, अ्नद्वंत का प्रभुत्व होता है। संसार भर के समाज को देखें तो द्वैत या ग्रनेकता के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह ग्रादमो ऊंचा है यह नीचा है यह हिन्दू है यह मुसलमान है तीसरा इसाई चौथा पारसी है पाँचवा सिक्स है ग्रोर छ万ा यहूदो है। इनमें भी बहुत सी उप जातियाँ हैं मेरी कल गना की एकता या ग्रद्धैतवाद में सब एक हो जाते हैं एकता में समा जाते हैं।"

इन शब्दों से विदित होता है कि समाजवाद के ग्रन्न्र्गत समता के सिद्धान्त के द्वारा समय के विषय विभाजन समाज में ऊँच नीच के भाव एवं ग्रहंकार को दूर करना चाहते थे ।

गाँधी जी के भावों से विदित होता है कि वह ऐसे समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे जिसमें दलित जनता की मुक्ति या उत्थान की भान्वना हो। उनका कहना था कि समाजबाद का उद्दे्र्य ऐसा होना चाहिये जिसमें सब सर्व साधारएा को पेट भर रोटी व जहरूत भर कपड़ा तथा जीवन यापन को श्रन्य ग्रावइयक सामग्री प्राप्त हो तथा उसे श्रपनी प्रतिभा के पूर्गां साधन सुलभ होने चाहिए।

ऐसे समाजनाद की स्थापना हो जिसमें हर व्यक्ति को समान ग्रधिकार प्राप्त हों। हर व्यक्ति को उसकी ग्रावरयकतानुसार भूभि प्राप्त होनी चाहिये

















 t


＂\({ }^{\prime}\) 情





 －我 地 长（







要 㘿
































है कि ग्रपने समाजवाद में गाल्बी जी समान वितरगा भी चाहते थे।

छसी तरह एक बार एक परसिद्ध लुई fक्रार ने जुलाई के ग्रन्तिम सप्ताइ में जात्धी जी से प्रश्न पूछा कि, "आ्याभ रमाजबाइ से क्या ग्रर्थ सगभते हैं ।" गाँधी जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि, "मेरे समाजवाद का श्र्यर्थ है सर्वोद्य। में गूंगे बह़रों गैर ग्रुव्धों को मिसाकर उठन्ना नहीं चा?त्ता। उनके समाजरा₹ में (तालवर्प हूस से है) उन लोगों के लिए कोईे जगह नहीं हैं ! भौतिक उन्नित ही एकमाश्र मझ्मद है। मेंरा यह्त मवसद नहीं है हैं ग्रपने व्यक्तितक के पूर्या विकास के लिए ग्राजाती चाहृता हूं। दूसरी तर्हु के समाजवाः में व्यक्तिगत ग्राजादी नही है है । उसमें ग्रापका बुछ नहीं होतात।"

इसके ग्रनिरिगक एक अ्रन्य स्थान पर कहे गए इन ज़न्दों से भी स्वष्ट द्रोता है कि समान अ्वाधिक वितरए को कितनी महता देते थे। ग्राज देग में भयंकर ग्राथिक अभममनता है थंड़े लोगों को करेड़ और बारी सन लंगों को सूसी़ रोtी भी नहीं। ऐसी भय:तक अ्यमानता में राम राज्य के दर्शंन करने की ग्राशा कभी नहीं की जा सकनी।" एक भ्रन्य स्थान पर उन्होंने कहा। कि, "किसी भी उच्न वर्ग अौर म्राम जनता के राजा म्रौर रंक के बीच के बढ़े भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले की जहरतें दूसरे से बढ़ी हुक्तु हैं। विदेशी नौकरसाही ग्रौर देश के रहने वाले झहरी लोग—गाँबों के गरीबों का झोषला करते
 मरते हैं। वे तूध कैד करते हैं ग्रीर जनके बन्वों को नृंध को एक बूंद भी मगस्सर नहीं होता यहृ कितना शर्मंनाक है। हर श्रादमी को पौषिक्र भोजन, रहने के लिये ग्मच्छा मकान, बच्चों की किजा के लिए हैर तरह़ के सुभीते ग्रोर दवा दारह की

मदद भिलनी चाहिये।"
इस सब विशलेषाए के पइचात् यह्ट जानना श्रावइयक है कि समाजत्राद को गान्धी जी किस रूव में देसते थे। कई स्यानों पर उन द्वारा किए गए भापयों मे उअर्युक्त कयन की पुष्ट्ट हो जाती है तथा यह विदित हो जाता है कि समाजबएद का सच्चा रूप क्या होना चाहिये।
"एक समाजवादी को सत्य एवं ग्रीद्धरा़ की मूर्न होना चाहिए। संस्य घ्रोर इसके लिए द्ध्र्वर में उसकी जीती जागती श्रदा होनी चाहिद्ये। सत्य ग्रोर अ्रहिंसा का यंग की तरह्त पालन करना कसौटी के वक्त काम नहीं देता। इसीजिए मेंते कह़ा कि सल्य ही परमेइ्वर है।

महु परमेश्नर नेत्रनाएय शक्ति है । जीन इसी गकित दे घना नुग्रा है। यह्ट जीव शरीर में रहता है, मगर वह्ता खुद श्यगीर नहीं है इस महान र्शक्ति के अ्भस्तित्व से इनार करने वलला व्यकित ग्रपने में रहने वाली इस अक्रुत शविन से बंचित रहकर ग्रपंग धनता है। बेषतबारा की नाव की तरह वह़ इश्र उधर एकराता है ग्रीर ग्रालिर में कहीं भी पहुंचे बिना वरग़ाद हो जाना है। यह् हालत हृमें से बहुनों की होगी है ऐेसे लोगों का समाजधान कहीं भी नहीं पहुंचता करोड़ों मनुण्यों तक उसके पहुँचने की बात दूर है। पह सारी बात ग्रगर सन्न है तो ईंख़र में श्रद्वा रखने वाला कोई समाज़ादी नहीं होग्गा ? ग्यगर हो तो उसने प्रगति क्यों नहीं की ? ईइवर भक्त तो बहुन मे हो गए उन्द्धां भयों नहीं समाज马ः कायम कियम ?
 है fिर भी में मानका 营 की हैंबर को मानेते बाले समाजदादी को होसा कमी नहीं लमा छोगा कि समाजवाद का श्र्रासितकाता कों कोई सीधा स्तम्बल्ज है शायद ईईरवर भन्तों को समाजवाः की जहलरत ही न रही हो। हरकनर मकभों के मौजू₹ होंने

हुए भी दुनिया में वहम् कहाँ नहीं देखने में झ्राते । हिन्दू धर्म में ईरवर भक्तों के होते हुए भी ध्रुग्रान्तू जैसे महान कलंक ने क्या समाज पर राज्य नहीं किया ?

ईइवर तंव्व क्या है इसमें कितनी शक्ति छिपी हुई है। यह हमेशा ही खोज का विषय रहा है। मेरा यह दावा है कि इसी बोज में से सत्याग्र्ट की खोज हुई है यह नहीं कह्टा जा सकता कि सटंगग्र हु रखने वाले सारे कायदे बन गये हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि इसके सारे कायदे मैं जानता हूँ मगर इतना दढ़ाता से कहता हूं कि सत्याग्रह से जो कुछ भी पाने जैसा है वह सब पाया जा सकता है। सत्याग्रह्ट बड़े से बड़ा साधन है, हथियार है, मेरी राय में समाजवाद तक पहुँचने का। इसके सिदा कोई ग्रौर रास्ता नहीं है ।"

समाजबादी कंसा होना चाहिए तथा समाजवाद तक केसे पहुंचना चाहिये के उपायों को बताने के परचचत् उन्होंने श्रपने एक भाष्या में समाजवाद के उदय के बारे में अ्रपने मत प्रकट किए हैं। "समाजवाद पहले समाजवादी से शुरू होता है। अ्रगर ऐसा एक भी समाज वादी हो तो श्राप उसपर शून्य बढ़ा सकते हैं। पहले शून्य से उसकी ताकत सदा गुखी हो जाएगी। उसके बाद हर शून्य का घ्रर्थ पिछली संख्या से दस गुएा होगा। परन्नु यदि ग्रारम्भ करने वाला ही शून्य हो दूसरे शब्दों में कोई भी ग्रारम्भ नहीं करे तो कितने ही गून्यों के बढ़ जाने पर भी परिएाएम गुन्य ही होगा !"

समाजवाद का रूप क्या होना चाहिए तथा समाजवाद का श्रर्थ जहाँ गांधी जी ने श्रपने व्यास्यानों में समभाने का प्रयत्न किया है वहाँ समाजवाद का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए, के विषय में भी उन्होंने ग्रपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

एक स्थान पर गान्धी जी ने स्पष्ट किया कि, यह समाजबाद रफटिक की तरह शुद्ध है। इसीलिए इसे सिद्ध करने के साधन भी गुद्ध होने चाहिए। अ्यशुद्ध साधनों से प्राप्त होने वाला साध्य भी ग्रशुद्ध ही होता है इसीलिए राजा का सर काट डालने से राजा ग्रौर प्रजा बराबर नहीं हो जायमेंगे। ग्रौर न भालिक का सिर कटने से मालिक ग्रीर् मजदूर बराबर हो जाएंगे। हम ग्रसलंय से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते । सत्यमय ग्राचराएा दारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्या ग्रहिंसा और सत्य दो
 सत्य क्रनिंसा में छिपा हुग्रा है। डसलिए मैंने कहा कि वह एक सिक्के के दो पेहजू हैं, वे एक दूसरे से ग्रभिन्न हैं, केवल पढ़ने में हां फर्व है, एक तरफ प्रहिंसा है दूसरी तरफ सट्य। दोनों का मूल्य एक है सम्पूर्यां शुद्धता के बिना यह दिव्य स्थिति अ्रमाय है। मन या ग़रीर की घुन्दी रखी श्रौर ग्रापस में सत्य अ्रौर ग्रींहसा ग्राई।

इसलिए सत्य परायया, ग्रीद्टंसक श्रौर शुद्ध हृदव समाजवादी ही भारत ग्रौर संसार में समाजवादी समाज स्थावित कर सकेंगे। जहाँ तक में जानता हूँ संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो शुद्ध समाजवादी हो उपरोक्त साधनों के बिना ऐेसे समाज का ग्रस्तित्व में ग्राना ग्रसक्भव है।














































" 织上 1上步








\section*{}


 IPI



















 H1x 1 号
 1上ster f





 2l｜l

－ryfte



\(1 \mathrm{Itr} 2 \mathrm{lb} \hat{\mathrm{E}}\)
㤕 1R1


 4in

上k步上 2 转

















 2象旨 长 旨


माँ के नेत्र रो-रोकर सूज गए थे । भयंकरता ने भोपड़ी में श्रपना श्रड्रा जमा लिया था । जहाँ कल दो गुलाब खिले थे, ग्राज केनल एक ही रह गया था वह भी मुरभाया सा। छूल्हे में तीन दिन पहले की राख पड़़ं थी। ग्राज भी षूह्हे को त्रिश्राम मिलेगा। रीता के टूटे खिलौने उसकी स्टृति साकार कर रहे थे । उन्हें हाथ में लेकर माँ रो रही थी \(\cdot \cdot\) पास बैठा रामू रीता-रीता चिल्ला रहा था ।...

सह्सा \(\cdots\) "लो मां रामू के लिए मिठाई हरीराम दादा ने भेजी है ।" माँ मौन रही \({ }^{\prime \prime}\) फटी \(\cdots\) फटी आँचसों से निहारती रही। नौकर मिठाई रख कर सह्सा चला गया \(\cdots\) रामू ने मिठाई की श्रोर से मुँह केर लियालग्रीर मिठाई श्रद्यूती ही पड़ी रही । —"जत्र में रव्वयं पर हैसला हूँ तो मे रा ग्रपना बोभ. हलका हो जातः है।"

\section*{मन को मन का विष्चास छला करता है।}

\section*{श्रनिसकुमारो सक्सेना (वी० ए० हिन्दी ग्रांनर्स तृतीय वर्ष)}

यूँ तो जीवन में साथ बहुत मिलते हैं, पर पथ का सायी कौन हुझ्रा करता है । मन का मन को धचरवास छला करता है
जोवन गाथा कहने को बहुत बड़ी है, हर सांस-संस में उसकी एक कड़ी है प₹ मन को बात सुनाने का हमको ग्रवकाश कहाँ मिलता है
मन का मन को रिववास छला करता है ।-
यू तो हर अ्राली एकाकी हैं भ्रपने जें, हर सुख की संध्या श्रातो है सषने में
पर मुभ्मो श्रपने एकाकीपन का, गह्रा श्रामास बला करता है। मन का लन को विइवास छला करता है ।-
यु" तो करुणा हर श्रोर निभिर फैलाती है सबकी दुख गारा मेरा हैदय दुप्राती है मन पर fनत बोक नया बढ़ता जाता पर सबको हलकी संसों का निरबास छला करता है।
मन का मन को विरवास छला करता है--
जल में लहरों का साथ हुग्रा करता है. नौका को चप्पू का विशवास हुग्रा करता है साथो की इचछा तो सबको रहती है पर श्रनचाहा साथ खला करता है ।
मन का मन को विश्वास छला करता है-
नगरी में दीकक निल्य जला करते हैं परिंचित ग्रपरिरित रोज ःसला करते हैं
हर मन दीवाली को सांभ मनाता है दीवाली को तम का साथ fिला करता है । मन का मन को विइबास छुलі करता है-...

\title{
"त्राजकल के बिगस नीजवान"
}

इयाम बल्लभ शा रण श्रग्रनाल (बी० ए० द्वितीय वर्ष)

श्राजकल तो बिनड़े \(\cdots\) नौजवान प्रत्येक राहर में पाये जाते हैं ! ये ग्रपनी ही श्रेशी तथा स्वभाव के व्यक्तियों को एकत्रित करके ग्रपना एक संगठन बना लेते हैं ! इनका चालू हथियार लम्जा चाकू होतार है ! वैसे तो यह सभी प्रकार के हीथयार रखते हैं, पिस्तौल, चाकू, हंटर तथा लोंहे का पंजा इत्यादि!

ये बिगड़े नौजवान कभी-कभी साधु महात्माग्रों की कुटी पर भी श्राया जाया करते हैं; बखर्ते उनपर होर की खाल इत्यादि कई ग्राकर्पंक वस्तुएँ हों; यह ग्रपने मन को कभी नहीं मारते, इसीलये ये उनकी शोर की खाल इत्यादि ग्रच्छी वस्तुएँ चुपके से पार कर लाते हैं । बैंसे ये भगवान के भक्त को बौड़म, मूर्ल, ग्रसभ्य, जंगली, पागल समभते है ! ये ईमानदार को मूर्ं तथा वेईमान को होशियार समभते हैं।

ये कभी कभी मन्दिर जाया करते हैं ! जब ये मन्दिर जाते हैं तो ये खाली नहीं जाते, इनके हाथ में कुछ न कुछ जहुर होता है ! क्षमा कीजिए, प्रसाद या धूप बत्ती नहीं बत्कि ट्रांजिस्टर या सिगरेट ही होते हैं । प्रसाद तो ये पुजारी जी से (जबरदस्ती) माँग कर लाते हैं ! इन महोदय को कभी-कभी मन्दिर इसलिए भी जाना पड़ जाता है कि इनके जूते या चप्पल पुराने हो जाते हैं ! वहाँ जाकर नरे पहन ग्राते हैं तथा जिसके यह नये जूते होते हैं उसको घर नंगे पैर नहीं ग्राने देते बल्कि उसके लिये बदले

में ग्रपने फटे पुराने जूते छोड़ ग्राते हैं। वैसे मन्दिर तो इनको ‘ग्गू एक्सचेंज' के रूप में वरदान सिद्ध तुग्रा है ।

राहर में किसी जगह कवि सम्मेलन या संगीत सम्मेलन होने वाला हो तो इनको विशेष दौड़-धूप करनी पड़ती है। क्षमा कोजिए, सम्मेलन को सफल बनाने को नहीं बल्कि फेल कराने के लिये ! यही कारएा है कि यह कार्य वाही सम्मेलन के प्रबन्धकों से छिपकर होती है। यह उस समय ग्रार्थिक त्याग का परिचय देते हुए छ्विपकर कवियों तथा संगीतज्ञों का एक तार भेजने हैं! तार में बड़े दर्द भरे शब्द लिखते हैं कि बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि सम्मेलन के भावी सभापति के पिता का देहान्त हो गया है ग्रतः यह सम्मेलन केंकिल किया जाता है ! नीचे मंत्री का नाम लिख देते हैं।

ये नौजवान पेंट में बैल्ट की जगह हंटर बाँध लेते हैं ! इ्नके वस्त्र ग्राधुनि कतम होते हैं ! कभीकभी इनकी शर्टं जनानी छीटों की बनी हुईं होती है। वैसे तो उन्हें हर चीज़ जनानी ही पसन्द श्राती हैं ! क्षमा करना जसे जनाने सें उल, जनाने वस्त्र, जनाने रेल के डिब्बे, जनानी बसों कीं सीटों पर, जनाने घाट नदी के तथा जनाना भुण्ड इट्वादी ! ये सभा, जलसे में उसी स्थान का प्रबन्ध करते हैं जहाँ महिलाग्रों की जगह हो ! ये उनके बीच रहकर वहाँ किसी मर्द को नहीं ग्राने देते ! ये महिलाग्रों के बीच में इसलिए खड़े होकर प्रबन्ध करते हैं कि वहाँ कोई

मर्द न प्रावे ! महिलग्मंों के बीच मर्दों का ग्राना इनके बदराइत से बाहर है ! जनाने घाट पर जब ये शर्म को ताक पर रख पहुँच जाते हैं तो बेचारों को बिना फोटो लिए कैमरा वापस लाकर बड़ा दु.ख होता है ! वैसे ये कैमरे में न सही तो मस्तिष्क में ही तरवीरों को उतार कर संतोष कर लेते हैं।

यह होटलों में ख्या करतें हैं तथा तक्करी भी किया करते हैं ! जब यह बिस्तर पर से सुबह उठते हैं तबसे यह बह्न भाईयों को गाली रूपी वेदवाक्य का उच्चाररा रात को घयन करते तक करते ही रहृते हैं। इसी चइली ये तो संसार की सभी तरारायों को बहन जी बहन जी कहते कहते श्रपना मुँह मुखा लेते हैं किन्तु वास्तव में तो राम ही जानें ! यदि यह किसो साईकिल पर सवार हैं तो भीड़ में तो भले ही घण्टी न बजाएँ किन्तु किसी 'विशेष श्राकर्षण' के निकट श्राते ही ज़ोर जोर से घण्टी बजाने लगते हैं ! इायद ये यह प्रदर्शात करते हैं कि देखिए हम श्रापका कितना ख्याल रखते है कि कहीं प्रापके कोई खरोंच साइकिल से न ग्रा जाये, घणटी उस समयय जह्र बजेगी, चाहे साइकिल निकलने के लिए दस मीटर चौड़ी सड़क बिलकुल खाली पड़ो हो।

गेल से इनका बहुत गट्रा सम्बन्ध रहता है रेन तो इनके घर जैसी ही समभो ! जब चाहे इस ईहर से दूसरे शहर को चले जाते हैं। चूंकि टिकिट लेकर सफर करना तो इनकी बहादु ती में धब्रा लगना है ! टिकिट खरीद कर सफर करना बौड़मों का

काम होता है ! टी० टी० अ्याई० की इतनी जुर्रत कहाँ जो कि ₹नसे टिकिट माँग कर इनकी शान में गुस्ताखी करें ! चूंकि टी० टी० झाई० जानते हैं कि टिकिट के बदले जुर्माना माँगना ग्रपने पास जो पैसे हैं जो कि अ्रन्य यात्रियों से वसूल किते गये हैं वे भी इन युवकों की जेब में चले जायेगे तथा इनके द्वारा घायल किये जाने के परचात् डाकटर को देने के लिए श्रलग से पैसे चाह्रिये। वैसे तो कोई भी रेल कर्मचारी इन नीजवानों से नहीं बोलता ।

ये नवयुवक रेल में बैठते समय पूरी रेल का निरोक्षएा करके बैठते हैं यह कोई ख्वास बात नहीं हैं कि यह सबसे नये डिब्वे में हीं बैठे यह तो पूरी रेल के सबसे पुराने श्रौर खस्ता डिब्बे में भी बैठ जाते हैं बहार्ते कि उस खस्ता डिब्चे में कोई विशोवाकर्षण विद्यमान हो ! उस समय तो यह प्रथम श्रेयी के डिब्बे को भी छोड़ देते हैं तथा उसके गद्देद्दर सीटों को छोड़ कर थर्ड वलास की लकड़़ की सीट पर बैठकर अ्रपने शरीर को अ्राराम से बचाते हैं। इस समय इनका शरीर भले ही ग्राराम में न हों किन्तु दिल तो हिलोरें ले रहा होता है ! जिस सीट पर विशेषक्रर्षण विच्चमान हो उसकी 'फँ' सीट पर ही बैठते हैं चूंकि 'फंट' से हृदंयोद्यारों का श्रादान प्रदान बड़े मजे से होता है ! इन्हं इस बात का खूब ज्ञान प्राप्त होता है। कि विचारों की प्रदानता किस प्रकार होती है। कुछ पूंजी पतियों के पुन्रों को बिगाड़ने में इनका ही हाथ होता है ! इनकासिद्धान्त है "हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।"

\section*{‘दु:ख से भरा संसार’}

राजकुमारी केस्वानी बो० ए० तृतीय वर्ष, (हिन्दी ग्रानर्स)
(?)
जिन्दगी की तूफान भरी महफिल में ग्राँधी के थपेड़ों से डगसगाती नैया में इल दुःखी एवं लाचारों की दुनियाँ में सुख तथा दु:ख से भरे इस संसार में

ज्यों ही हमने पांव बढ़ाया
पाने को महफिल से कुछ
किंन्तु सितारों भरी मर्जालस में
श्रपने नयन दोखे श्रंधियारे ।
(२)

श्रानन्दित होकर नृष्य करने वाले दीप-शिखा पर शालभ सभो जलने वाले एक द्टिए पर सर्वसमीपत करने आले जीवन को सुख सेज समझने नालों की

> महफिल में, शामा पर जलने को

हम भी पहुँचे परवाने
क्षण में सब कुछ पाना चाहा
किन्तु जलकर खाक बन गए।
(३)
जीवन को सरल खेल जान
इक दाँव हम भी खेल गए
हम समझ उसे सुख का सागर
श्र्जान मरूस्थल जा पहुँचे

जीवन की लब्बी राहों पर
दुसह्य पीड़ाग्रों को सहकर मन्जिल पर पहुँचना चाहा किन्तु पाँव बोf्निल हो गए।
( \(\gamma\) )
दूर से देखा कहारों को उठाए पालकी
चाँद-सी चमकती फूलों से लदी
इक, कल्पना की नई दुल्हिन की
पालकी को देख हम भी बढ़ गए श्रागे
लेकिन यह थी न कोई पालकी
था किसी नववधु का रूव जिसे समझ़ा कारवाँ का स्वर वह था कोई मातम का रव। ( x )
आायद गए थे भूल से हम महफिल में क्योंकि सुख के शामियाने के नीचे मजलिस नहीं थी पर था हाहाकार नृः्य-संगोत नहीं, पर था चोट्कार उस वेदना से भरे स्वर को चीत्कार से भयानक रव को हम समझ्कते थे महफिल पर वह था 'दुख से भरा संसाए'।

\section*{रि₹ता}

उमेशचन्द्र सक्सेना बी० ए० ग्रार्नस (हिन्दी) श्रन्तिम वषं

विगत जीवन की स्पृतियां मादक होती हैं, मधुर होती हैं ग्रोर तीखी भी होती हैं। जीवन का एक सुनहरा झ्रध्याय श्रतीत का सारा दर्द उन स्दृतियों के साथ जुड़ा होता है। कभी-कभी श्रचानक ही याद ग्राने पर श्रतीत की वह कटु मधुर स्मृतियाँ दिल के घातों को कुरेदती हुईं चली जाती हैं। एऋ टीस, एक दर्द, एक कराह-सी उभर ग्राती है अ्रन्तर में ...... विकल मन ग्रपना समस्त दर्द उंडेल देना चाहता है.....चार वर्षों तक जिस धटना को मैने छुपाए रखा श्राज श्रचानक ही न जाने क्यों मेरे हैदय को भेदती हुई मेरे मानस पटल पर श्रंकित हो गई है। मन की पीड़ा न जाने क्यों ग्रसह्य हो उठी है \(\cdots\) ग्रोर मैं खो गया हूँ अ्रतीत की उन गादक स्मृतियों में जब मेरी इन्टर की परीक्षा का परिराएम घोषित हुग्रा \(\cdot \cdot\)

उमेश की मां श्ररी ग्रो उमेश की मां \(\cdots\) ग्ररे जरा मुनो तो \(\cdots\) रसोई घर की श्रोर, हाथ में दैनिक समा-चार-पत्र की एक प्रति लिए हुए पिता जी बोले... ग्ररे फर्स्ट अ्राया है बेटा फर्स्ट \(\cdots\) ग्रौर सारे घर में म्रसीम हर्ष व उब्लास की लहर दोड़ गई थी \(\cdot \cdot\)

खैंर मेरा विचार ग्रागे शिक्षा ग्रह्या करने का था ग्रत: मैंने दिल्ली के एक प्रमुख कॉलेज में प्रवेश ले लिया। ग्रच्छे ग्रंक होने के कारसा प्रवेशा पाने में कfिनाई नहीं हुई। प्रथम दिवस कक्षा के विद्याधियों का परस्पर परिचय कराया गया। कॉलेज में सहपाडी मित्र के रूप में गोपाल मेरे बहुत निकट रहा। प्रथम दृष्टि में ही में उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभाहुग्रा। उसके गम्भीर ग़ान्त व निइछ्छल व्यक्तित्व मे

सभी म्र्यध्यापक भी प्रभावित जान पड़ते थे ग्रोर छात्राग्रों में एक चंचल स्वच्छन्द एवं भाबुक छात्रा राधा उसकी श्रोर श्राकृष्ट जान पड़ती थी।

गोपाल सारा दिन झ्रकेले, उदास, मोन गहन सोच-विचार में मग्न रहता था। मेरे विचार में शायद वह ग्र१ने ख्रंधकारमय भविष्य की कठिनाइयों का हल खोजने में लगा रहता था ग्रोर इस निस्तब्ध एवं शान्त वातावराा में राधा उसका साथ देती। उसकी समस्त चंचलता, अ्रल्हड़ता एवं स्चच्छन्दता उसके समीप्य से न जाने कहाँ गम्भीरता के ग्रावररा में छिप गई थी \(\cdots\) गोपाल की शान्त निइछल एवं पवित्र श्राँखों में मूक भाव से श्रपने प्यार की प्रतिछाया देख कभी-कभी वह गुनगुना उठती \(\cdot \cdot\)
"तुम जान न पाये मेरे मन की ग्रभिलाषा
तुम समभ न पाए मेरे नयनों की भाषा"...
धीरे-धीरे हालत यहाँ तक पहुँच गई कि राधा व गोपाल एक दूसरे के बिना ग्रपने को ग्रपूर्ग समभने लगे \(\cdots\) किन्तु प्रेम के ग्रसीम ग्राकर्षशा में बँध कर भी गोपाल ग्रपने शिक्षा के एक्रमात्र उद्देश्य को न भूला \(\cdots\)

दिन व्यतीत होते गए \({ }^{-}\)हम भी एक चक्कर में थे जाने दीजिए \(\cdots\) नाम नहीं बताएँगे \(\cdot\)-इतना बतादें कि उन्हीं की वजह् से हमें राजनीति शासत्र को छोड़कर श्रर्थ शासत्र लेना पड़ा \(\cdots\) । गोपाल एकाग्रचित होकर नोट्स तैयार करने में लगा था \(\cdots\) पर इससे उसकी इस प्यार भरी मित्रता में कोई कमी न आ्राई \(\cdots\) उधर उनकी वह् बढ़ती हुई मिन्रता विद्यालय

के छात्र-छ्छात्राग्रों की चर्च का विषय बन गई ।
परीक्षा हुई \(\cdots\) प्रथम वर्ष की इस परीक्षा में राधा को छोड़ झ्रन्य सभी पास थे। सभी ने सहानुभूति दिखाई किन्तु राधा न रोई न हैसी—गोपाल ने उसे सहारा दिया । उनकी fमश्रता दिनोंदिन बढ़ती ही गई । दुनिया से बेखबर, मर्यादा एवं प्रतिबन्ध की श्रृंखलाग्रों की fिंता न कर वह्र्र्रम-पथ पर श्रागे बढ़ते ही जाते यदि राधा की बदनामी का प्रशन न होता। पर गोपाल ने एक नया व श्रनोखा हल खोज निकाला ग्रौर गोपाल ग्रब राधा का 'कज़नब्रदर' बन गया । हल ठीक था चर्चाएं धीमी पड़ीं \(\cdot \cdots\) इसी प्रकार एक वर्ष ग्रोर बीत गया। गोपाल श्रब बी॰ ए० के अंतिम वर्ष में था। वह्ह जी-जान से परीक्षा की तैयारी में जुटट हुग्मा था। कॉलेज को उससे बहुतनसी ग्राराएएं थीं \(\cdots\) ग्रन्तिम दिन अ्राया \(\cdots\) विदाई समारोह के दिन राधा ग्रपने को संयत न कर सकी \(\cdots\) फूट-फूट कर रो पड़ी \(\cdots\) पलकों से सटे ग्राँसू एकाएक भरभरा कर पू पड़े। रूंधे कंठ से सिसकियाँ ले ले कर राधा कह रही थी•गोपाल मुभे भूल न जाना में तुम्हारी हूं…

गोपाल के साथ हमने भी विदा ली कॉलेज की रंगीनियों से । मैं ग्रोर गोपाल बाद में भी प्राय: मिलते रहते। नौकरी की खोज में व्यस्त रहने के कारएा वह राधा से मिल न सका \(\cdots\) ग्रपनी व्यस्तता में वह राधा को कुछ दिनों के लिए भूला ही जाता था कि उसने स्वव्न में देखा \(\cdots\) उसकी राधा को कोई उससे खींच कर दूर ले जा रहा है ग्रैर वह उसकी ग्रोर खिंची जा रही है। वह चीख उठा \(\cdots\) नेत्र सुले देखा धूप की किरसों प्रत्यक्ष प्रमारा दिखाने को झ्रातुर हैं। रात्रि के स्वृ्न की बात उसने मुभसे कही। हम

दोनों भट पट तैयार होकर बस स्टॉप पर पहुँच गए। राधा की स्मृति ने गोपाल को डी० टी० यू० को कोसने के लिए बाध्य कर दिया \(\cdot\).

ग्राध घण्टे परचात् हम कॉलेज की चार दीवारी के भीतर थे \(\cdots\) प्रवेश करते ही उसकी तीक्षरा दृष्टि ने राधा को ढूंढ़ लिया \(1 \cdot\) राधा ने उसकी ग्रोर देखा ग्रौर गोपाल के ही एक पड़ोसी मित्र प्रकारा से बातें करने में ठ्यस्त हो गई \(\cdots\) गोपाल ने प्रत्यक्ष देखा श्रौर पहचाना कि राधा जो उसकी प्रतिक्षा में ग्रांखें बिछाए रहती थी ग्राज ग्रांखें चुरा रही है \(\cdots\) प्रकाश से बातें करने में वह इतनी व्यस्त थी कि उसने गोपाल को देख कर भी ग्रनदेखा कर दिया। एक खूबसूरत धोखा \(\cdots\) वह होठों ही होठों में बुदबुदा उठा। प्रकाश एक सच्चे मित्र की भांति गोपाल से अ्रा कर लिपर्ح गया। राधा ग्रनजान-सी एक ग्रोर खड़ी ग्रांखें भुकाए पैर के ग्रंगूठे से फर्शं को कुरेदने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। गोपाल से उसकी दृष्टि मिली \(\cdots\) वह्ट सिहर गई \(\cdots\)

गोपाल की म्राशाम्रों का महल गिर चुका था। बुभे हुए स्वर में ठ्यंग से उसने राधा की ग्रोर संकेत करके प्रकाश से पूछ्धा, "दोस्त! ग्रापका परिचय" "श्रोह ग्राप \(\cdots\) " ग्रनभिजता से प्रकाश ठहाका लगा कर बोला \(\cdots\) "श्राभसे से fमिलिए राधा मेरी कजिन \(\cdot\). ग्रोर राधा' \(\cdots\) गोपाल ग्रागे कुछ न सुन सका। गश खाकर वह fिरने को ही था उसे लग रहा था मानो सो \(\cdots\) सी हथौड़ों की चोटें उसे व्याकुल कर रही हों \(\cdots\) पर इस चिर-परिचित रिरते को सुन कर न जाने उसमें कहाँ से इतनी शाक्ति ग्रा गई़ कि वह ग्रागे बढ़ गया \(\cdots\) केवल एक ही वाक्य कह कर केवल एक ही वाक्य \(\cdots\) दोर्त कभी ग्राप मेरी भी कजिन थीं।"

\section*{क्यों ठुकरातें हैं ?}

प्रोमिला कौंशाल (द्वितीय वर्ष हिन्दी विशेष)
समझ्न नहीं श्राता ये जग वाले, मुझको क्यों ठुकराते हैं श्रसुन्दर हूं शायद इसीलिए, सब इतना कतराते हैं। मैं क्या करूँ जब भाग्य से, सूरत ही ऐसी पाई है । परन्तु हृदय मेरा सुन्दर है, इसमें नहीं बुराई है।

निर्जन सथानों पर बैठो में कभी-कभी कुछ सोचा करती हूँ। र्याम से कृष्ण का मधुर मिलन प्रकृति में देखा करती हूँ। काले श्रलि को कलिका नित, सुरभि भेज बुलाती है। सौरभ-रस का पान करा, ग्रपना सर्वं्व लुटाती है।
चारु चन्द्र भी काली रजनी से, नित मिलने को श्राता है ।
उसके इयामल मुख पर खुझ हो, रजत-किरण विखराता है।
पर मेरी इन बातों को क्या समझेंगे, ये जग वाले। हृदयहोन होते हैं ये बाह्य सुन्दरता के मतवाले। सोचा करती हूँ जग से दूर चली जाऊँ तो श्रच्छा है। पर कहाँ जाऊँ ? कंसे जाऊँ ? ? वह भी तो एक समस्या है।

मेरी चिन्ताएँ मेरे दु:ख मुझसे दूर कहाँ हो पाते हैं। समक्न नहीं श्राता ये जग वाले मुझको क्यों ठुकराते हैं।

\section*{'न्रधूरी राखी'}

कु० बोना गुर्ता बी० ए० (अर्नर्नस) तृतीय वर्ष (हिन्दी)

प्रिय बीनू...
थकी देह, शिथिल पांव, बांभिल म्राँखें ग्रौर स्तबध मन लिये श्राज न जाने क्यों इस तरह घ्रपने भावों को बिलेरने ग्रा बैठा हूं \(\cdots\) पर क्या करूँ... इसका निदान भी तो नहीं \(\cdots\) क्षितिज के उस पार कंटीली डगर पर ग्रपनी टूटती सांसों से लड़ते एक बेबस, श्रसहाय, अ्रनाथ ग्रौर दु:खी मानव के लिये उसके क्षत् विक्षत भावों की सम्पति से बढ़कर शौर क्या सहारा हो सकता है ? \(\cdots\) यही मेरा जीवन है \(\cdots\) श्रौर यही सहारा \(\cdots\) यूं ही उदास, दु:खी श्रौर भ्रकेला इधर-उधर अ्रपने जीवन के घधूरे स्वप्नों को संजोये भटक रहा हूं \(\cdots\) घौर निराशा के ग्रगाध सागर में ग्रभाग्य की उत्ताल तरंगों पर ग्रपनी जीवन नौका को खेता जा रहा हूं \(\cdots\) न जाने किस घ्योर \(\cdots\) किनारा तो कोई नज़र ही नहीं ग्राता-कितना ग्रभाग्यवान है वह मनुष्य जिसने ग्रवने जीवन में किसी का भी दुलार न पाया हों \(\cdots\) जिसके सिर पर कोई हाथ रखने वाला भी न हो। कितनी निराशा होगी उस श्रभाग्यवान को जिसने इस हुनियां में ग्राज तक पाया है केवल दु:ख ग्रौर दर्द, ग्रासू ग्रौर तिरस्कार, ग्रवहेलना ग्रैर घृ या। बहन \(\cdots\) ग्यतीत की धूमिल बक रेखा पर जब मेरा दु:खी मन मां की ममता, पिता का स्नेह, ग्रौर भाई बहन के दुलार की याद में खो जाता है तो दो बड़े-बड़े ग्रार्मू ग्रतीत की समाधि पर 'टप' 'टप' करके गिर पड़ते हैं \(1 \cdots\) कितना दु:ख होता है मुभको \(\cdots\) ऐसी दशा में मैं क्या कहु" \(\cdots\) अ्यारिखर कहीँ जाऊँ बहन। कुछ सोच नहीं पाता • • बस एकदम, एकदम पागल हो जाता हूं--पागल । कभी-कभी दुःखी मन को सांख्वना देने के लिए कुछ पिछ्छली बातें याद

कर लेता हूं \(1 \cdots\) जब मैं इस संसार में ग्रपने को श्रकेला महसूस करता हूँ तभी मेरे कानों में मां की बात प्रनिध्वनित होने लगती "द्विजु । तुम्हारी एक श्रौर बहन भी है 'बीनू'…वह्ट बहुत ही श्रच्छी है \(\cdots\) बहुत ग्रच्छी" ग्राज भी यह बात मेरा ग्रकेलापन दूर करने में बहुत पर्यप्त है \(\cdots\) परन्तु सोचता हूँ कि गुभ बदनसीव को कोन श्रपना भाई बनायेगा ? \(\cdots\) सोच नहीं पाना कि 'क्या तुम मुभे श्रपना भाई बनाना स्वीकार करोगी ? \(\cdots\) बदनसीब भंया को राखी भेज सकोगी \(\cdots \cdots \cdots \cdots\) बहन कभी जब में बहुत तंग ग्राता हूं तो मैं सोचता हूं कि यदि मैं श्रात्मघात कर लूं \(\cdots\) पर न जाने क्यों मां रोक देती है \(\cdots\) परन्तु मैं सोचता हूँ कि यदि मैं ग्रात्मघात कर लूँ तो वहाँ मेरी माँ होगी - बबाबू जी होंगे, भाई बहन होंगे \(\cdots\) तब हजारों राखियाँ मेरी सूनी कलाई पर बंधने के लिये मुसकराती होंगी। बस मेर्री यही प्रार्थना है \(\cdots\) कि इस द्विजु भैया को निराश मत करना---जो तुमहारी राखी की प्रतीक्षा में बाट जोह रहा है-पत्र जल्दी लिखना इतनी देर भी न कि दीपक ही बुभ जाये--बस एक बार कह दो \(\cdot \cdot\) भै…य्…या केवल -एक --बार।
\(\times \quad \times\)\begin{tabular}{c}
\begin{tabular}{c} 
तुम्हारा ग्रभागा' भाई \\
'द्विज'
\end{tabular} \\
\(\times\)
\end{tabular}

बीनू एक छंश्रे से परिवार की लड़की थी। अ्राज उसे विधवा हुए हुए चार वर्ष हो चुके थे। इन चार वर्षों में न जाने उसने कितने कष्ट सहे थे । वह ग्राजकल भी बहुत दिनों से बीमार थी परन्तु किसी ने भी उससे कुघाल ग्रादि न पूछ्छी। प्रात: बीनू

की सास ने उसे साथ वाले बाग में फूल लाने को कहा। बीनू घर से बाहर निकली ही थी कि उसने देबा कि डाकिया एक पत्र लेकर खड़ा है। वह पत्र को पढ़कर चौंक पड़ी। तेज़ी से पत्र को लेकर ग्रन्दर को ग्राई कि कहीं सास देख न ले। वह उस पं्र को बार-बार पढ़ती उसे ऐसा प्रतीत होता जससे उस पत्र का एक-एक ग्रक्षर ग्राँमू बनकर टपक रहा हो जैसे कह रहा हो-बबी \(\cdots\) नू \(\cdots\) ब. \(\cdots\) ह. \(\cdots\) न \(\cdots\)

रांत्रि का समय था। बीनू ग्रपने प्यारे भाई को पत्र का उत्तर किसी झ्रकेले स्थान पर बैठकर देना चाहती थी जहाँ पर उसे कोई घर वाला देख न सके तथा जहाँ बैडकर वह ग्रपना हृः्य इब्दों के रूप में पूर्रा रूप से उडेल सके। परन्तु वह ऐसा स्थान प्राप्त न कर सकी। अ्रपने कमरे में ही बैठकर पत्र लिख रही थी किसास की श्रावाज़ श्राई 'बहू' - 'बहू' वह एकदम घबरा गई। उसने पत्र एकदम लिफाफे में बन्द कर दिया। पर्त्तु श्रभाग्यक्रा वह पता लिखना भूल गई तथा दूसरे ही दिन भौया के विषय में सोचते ही पत्र वैसे ही डाल ग्राई । यूँ ही समय व्यतीत होता रहा परन्तु भैया का कोई पश्र नहीं आ्राया। उसने निशच्च किया कि राखी के दिन स्वयं ही भंया को राखी बांधने जायेगी। राखी का दिन श्राया। सूर्य देवता तम के घ्रावरशा में मीठी-मीठी नींद ही ले रहे थे कि वह गाड़ी द्वारा रवाना हो गई। उसके हाथ में राखी के सिवाय कुछ न था परन्तु हृदय में स्नेह की ग्रमूल्य सम्पति थी । सारा सफर भैया के विचारों में बीत गया कि श्राज उसे उसका भाई मिल जायेगा \(\cdots\) ग्रौर \(\cdots\) फिर वह अ्रपने भाई को ग्रपने ग्राँचल में छिपाकर कहेगी \(\cdots\) मेरे ग्रच्छे भंया मत रो'

भैया के घर पहुँचने ही वाली थी। हृदय में झ्राइाग्रों का सागर लहरा। इीघ्रातिशीघ्र भाई के

पास पहुँचना चाहती थी। एक-एक पल गुग के समान व्यतीत हो रहा था। ग्राज यदि उसके पंब्र होते तो वह् उड़कर भाई के पास पहुँचती। वह सोचती श्रा रही थी कि कैसे उसका भाई उसकी कितनी ग्रातुरता से प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुभे देखते ही उसकी प्रसन्नता की सीमा न रहेगी ग्रौर वह तुरन्त ही मेरे गले से लिपट जायेगा ग्रीर फिर हम एक दूसरे के श्राँसू धीरे \(\cdots\) धीरे पौंछ देंगे \(\cdots\) ।

इन्हीं विचारों में ड्रबकियाँ लगाती वह भैया के घर पहुँची। परन्तु श्राशा के प्रतिक्लुल वहाँ भैया को दार पर खड़ा न पाया। मन ही मन सोचने लगी कि गायद उसका भैया उससे हु गया हैं तभी तो उसने पत्र का डत्तर नहीं दिया \(\cdots\) । या शायद वह एकदम मेरे सामने न ग्राकर मुभे ग्रौर भी ग्रातुर करना चाहता है। खंर••वह ग्रन्दर घुसी हाथ में राखी लेकर \(\cdots\) । सहसा वह चौंक उठी \(\cdots\) सामने दूरय देखकर मानों उसके हाथों में ताले ग्रौर पैरों में बेड़ियाँ पड़ गईं \(\cdots\) वह जड़वत् खड़ी रही-साहसा सामने एक पत्र पड़ा था \(\cdots\)
"बहन ! इस ग्रधुरी राब्बी को लेकर तुम ग्रा ही गई \(\cdots\) परन्तु द्विजु भैया तुग्हारी राखी की प्रतीक्ष। करते-करते थक गगा था \(\cdots\) नुका करना \(\cdots\) में तुम्हारी प्रतीक्षा \(\cdots\) न \(\cdots\) कर सका \(\cdots\) ग्रौर तुमसे बहुत हूर चला गया \(\cdots\) दूर बहुत दूर \(\cdots\) सदा के लिये \(\cdots\)

बीनू ने कापपते करों से पत्र को लेकर पढ़ने लगी। उसे श्राभास हुग्रा कि एक-एक शब्द पढ़कर उसका रक्त जमता जा रहा है। शरीर शाक्ति खोता जा रहा है श्रौर मस्तिएक भी शायद काम करने से इन्कार कर रहा है। पत्र को पढ़कर वह पागलों की तरह चीख उठी ‘द्विजु' \(\cdots\) तुमने \(\cdots\) इतनी भी प्रतीक्षा न की--' श्रौर फिर दूसरे ही क्षसा द्विजु के निष्र्राएा शरीर पर लुढ़क गई ।


Vol. XIV-I \& 2

\author{
Treshbandhu of ollege \\ Kalkaji, New Delhi-19.
}

\section*{CONTENTS}
Page
Editorial : ..... 1
"A Poem for Desh"-Shyamal Bagchee ..... 2
Antibiotics-V.N. Pasricha ..... 3
Poems-Shri J.K. Jain ..... 5
Mysticism in Coleridge--Phulwanta Lal ..... 8
Lest We Fail to Sacrifice-B.K. Pardal ..... 11
Cry Yourself Healthy-Joginder Kumar Bhalla ..... 12
Mathematics-A brief historical survey-Gopal Krishan ..... 13
Colour in Nature-Kuldip Narayan ..... 15
Consolation-Harvinder Singh Suri ..... 18
And He did not Return-Ashok Behari Mathur ..... 19
Sonnet .....  20
The Meeting-Geeta Saxena .....  21
The Modern Collegiate-C.L. Chadha ..... 23
A Life without "Life"-Ashok Kumar Gulati .....  24
The Official Language-R. Radhakrishnam ..... 25
To J.P.D.J.-R.K.S. ..... 29
N.C.C. Section
Morale-2/Lt. D.S. Mann .....  30
A letter of Appreciation ..... 32
About the N.C.C.-Lt. D.S. Chaudhry .....  33
Book Review ..... 35
About Ourselves ..... 38

\title{
संस्कृत-विभागः
}

\author{
ग्रध्यक्ष: \\ घनोढगे विस्यालंकागः \\ सम्पादिका \\ मीरा \\ \section*{न्रनुक्मराएाका}
}
?. मम्पादकीयम्-
-. गीता-गौरवम् -
3. ग्वत-दानम् -

मीरा संस्कृत ग्र!नर्स, तृतीयो वर्ष:
निर्मला गुप्ता संस्कृत् ग्रानर्सं, तृतीयो वर्ष:
श्रजन्ता गुहा जी०ए० संसकृत ग्रानर्स, तृतीयो वर्ष:














 सl


\(1:\) :
 ?






i i :l4온hthy i: lle ryk
Etclefe! lattr










共
alkh 1م踻h

\[
\text { ( } 2 \text { ) }
\]

वि जल्से में शा!मिल थियो। ₹ नंढा नाटक 'इन्टरन्यू' ऐे होलीज्य जो चर्चो’ पेश कथा विया जिनि में भगचन्ती केनलरामाली, सरोजनी बरंदाएी, शाम मल्कायी, राजू नाथाशी, अ्यरूना राजाएी, मोहिनी भंभाखी, मदालसा थधाएी, नाराघया क्रासिनाएी ऐ दगाल मूरिजाएीश्र्र भागु बरितो । चन्द्रा गाजिरा, भारती करनाली, पीन्मा लोलवाएी ऐ मनोहर मटई्श जे गीवनि रंगु लातो। सुन्दर व\{ाजजा यीश्र माऊथ श्रारगन ते धुन पेश कई, ऐ जल्से जो शानु सिन्धी लादो हो जिनि में मथियुनि किकियुनि पासु मोखियो।

हिन साल (१६६४-६६) हेठिया जहदेदार चूंड्डिया निना :-
सलाहकार : संतदास भांगियागी
प्रधंन : कोशी सभनाएली
उभप्रधान : मदालसा शधाएी
सेके टरी : रमेश दीपचन्दार्यी
उपसेकेटरी: चन्द्रा गाजिरा
कारोबारी कामेटीप्र जा मेम्बर
सरोजिनी बरंदाएी
श्ररहना राजली
बिशमबर पुरुसवाएी
प्रोमीला बुटाएी
मोहिनी भंसाखी
हमेश बांगुरु माहियाना मेड़ कगा विया जिनि में चन्दा गाजिरा, पून्मा लालवाएी, मदालसा धध!ाी ऐ च्रियनि भागु. वरितो।

२६ श्रक्टोबर १६६ऐ ते संगीत महिफल कई वेई। घक्त जो सभापती श्री र्तीथ बसन्त हो। चन्द्रा गाजिर। जो मधुऊ संगीत ‘सिज उभिरु न तू' दिलि खे चुभंदड़ हो। गाह जो सूफी कलामु 'जे श्रांउ जाएा। नालि न नींदा' जो लुतुकु सुशीला सैनालीक्र बठायो। सरोजिनी वरंदाएी़ ‘मात्तिक तूं दर्दे कटींदे’’मास्तर चन्दुर जो ठहियलु गीतु गुानो, ‘ज्ञारोचा हो यार,कोहियार। मुर्हिंजा यार' जी मौज चन्द्री, सरोजनी,

सुशीला, राजू नाश्यी ऐ मदालसा थधाएी चठाई। सिन्धी लादो "मुहिजी लादुल सां श्र्वसि़ी ग्रड़ी श्रा"' जल्से जो शानु दोबाल। करे छदियो छ्छो जो गुईदड़ हुई मजिलस जी सूहं चन्द्रा गाजिएर जहि जे सुरीले भ्रावाज़ ऐ थाल्ह जी यकि धकि ब घंदड़नि ते जादूश्र जो श्रसरु करे छ्रदियो। खेसि ताड़ियुनि जे ताल ते सरोजिनी, भग्रवन्ती, मोहिनी भंभाएी, मदालसा, घ्ररुना ऐ रजूून्र वठायो। संगीत श्री हरीकान्त दिनो। श्री र्तीथ सभा जे सीरगरमियुनि खे सारहायो ऐ शार्गिदीन खे चक्त ग्रनुसाएँहल का जी सलाह दिनी।

श्न ॠ्रक्टोबर ते मज़िमूननि जी इनामी चटाभेटी कई वेई जहि में पहिरियो इनामु मदालसा थधाशी ऐ मोहिनी भंसालीश्र्र खटियो ऐ त्रियो इनामु सरोजिनी वरंदायीक्र्र जीतियो। मज़िमूननि जा सर। हुत्या "शार्गिद ऐ समाज शेवा" ऐ "शार्गिद ऐ कौमी बचाउ"। सभा जो सालियनो जल्सो \(३ ?\) जनवरी \(१\) ह६६ते रिथियो वियो हो ऐ मुकमिल तैयारियू थी वेयूं हुयूं जो कालेज जे श्रखितियारीज्र्र वारनि ई्टेज ऐ हाल जे पदर्नि ह्एाए जी ज़िमेवारी पाएय ते हमिवरि करा खाँ इन्कारु कयो जहि करे सजुी महिनत ते पाएी फिरी वियो ऐ जल्सो न थी सधियो। दिहली यूनिवंसटीश्र्र जे भारती भाषाउनि जे प्रधान सा० दास गुपता जहि चक्त जो समापती थियगु कबूलियो हो तहि खे हालतुनि खां वाकुफि कगो वियो।

१३ जनवरी सूर्ज कुंडु ऐ कुतुजुमीनार ते शैत्रु रखिगो त्रिगा श्राहे ।

\title{
झ्रलाए छा में राज़ी श्राहि
}

इन्सानी ज़िन्दगीप्र में ऐतिरा त मोंभारा ऐ मुरकलातू भ्राहिनि जो कद्धिं कद्हि इन्संज खे अहिड़ा त सदिमा था श्रचनि जो संदसि रतु सतु सुकी बजे थो। श्रहिड़े व₹्त हू महसूसु करे थो त को साथी हुजे जहिसे पंहिंजे दित्रि जो दुखु ब थाए। को पंद्दिंजो हुजे जंहिंखा हू मुसीबत में मदद बठी सधे, को वेभो इन्सानु हुजे जहिखा हू सही र₹ते जो दुसु पुछ्छी सधे ऐं पाएय खे भिटिकएा खा बचाए। हू हिक प्रहिड़े माएहूश्र जी ज़हरतत महसूसु करे थो नो संदसि खुइक जीवन में रंगीनी पैदा करे ऐ ज़िन्दगीश्र जे रेगभ्तान में मौज मस्तीश्र जो मींहु बसाए।

प्रहिड़ो श्राथतु ऐ घ्राधारु, प्यार ऐ हमदर्दी, सुखु ऐ संहिंजु कमिला खे कमल मां ई थे मिलियो। कमला ऐ कमलु स।गिए ई पाड़े जा रहाकू हुश्रा। नढे हूंदे खां ई गद्, पड़िया ऐ गद्, ई चद़ा थिया । हेदुए कमला एम. ए. पासि कई ऐ होदाह कमल्ढ वि मिलिटरीप्र में कैपटन थियो। माइट खेनि दिसी फूल्लिया न समाइबा हुश्र्रा। बिन्ही धुरियुनि जी मर्ज़ी थी त हायो कमल ऐ कमला खे शादीश्र जे ज़ंजीरुनि में काबू कजे। इन खा वधीक खेनि बियो छा थे खपियो।

बिन्ही जी शादी थी ऐ नंढे हूंदे जो प्यार जो बटो वधी व्शु थियो।
घ्रोचितो मुल्क में सरतु तूफान लगुो। मुल्क जो वायू मंडलु बदिलजी वियो। तेजु ल ल़ाई शुरु थी वेई। कमला जी सुखी ज़िन्दगी दुखनि जे लोढ़े सां धेरिजी वेई। कत्रम खे लड़ाईश्र में सद थियो। कमला पढ़ियल छ्रोकिरी हुई 1 हुन सचे ल्यार सा कमल खे देश जे रत्का लाइ मोकिलयो ऐ वि₹वास सां चगाई त तूं सची दिलि सा वनी देश खे दुरमननि जे ज़जीरुनि खां ह्रदाइ । जेसीं ही चंडु ऐ तारा काइमु प्राहिनि तेसी तुंहिंजो व्यार काइमु रहंदो। ऐ हुन वद्दे क्रुर सां कमल खे फर्ज़ जे राह दांहु मोक्रिलियो।

लड़ाई अ्रगें खां ग्रगिरी थींदी रही। कमल पूरी दि लि व जान सां देश जी सेखा कई। कमना हिति रोज़ु रेडियो ते खबिरू ब , धदी हुई। श्रख्वबार पढ़ंदी हुई ऐ पंहिंजे प्रीतम लाइ घयीस्र देरि ताईं
\[
(8)
\]

भ्राराधन। कंदी हुई। हिक दूंह कमल। खे तार मिली त कमल जे ज़हाज़ खे गोली लगी ऐ हू बहादुरीश्र स! मरी वियो। हहा खबतर ब घंदे ई कमला जा होश हवास गुमु थी विया। कमज़ा ढुब जे सागए में गोता खाइएा लगी। हुन खे ऐतिचार ई न पिये श्रा,यो त हुन जो हीज्र प्यार एतिते में ई गतनु थी वेदो ?
 हूश्र्य क़िन्दगीी्र्र जे बयाबान में भिटिकरा लगी। हूग्र हायो चुपु रहेंदी हुई गोया सदसि खुशी ऐ सुंनु खांउसि काफी दूर थी वियो हुजे । माइट संदसि उदासी ऐं ग़मगोनी दिलो सही न संधया ऐ खेसि बी शादीग्र लाइ ज़ोरु मरएा लग्।। पर कमला लाइ कमल खे विसारण्गु का सवली गुनिह्ह कान हुई। कमला खे पूरन विरवायु हो त कमलु हिन जन्म में न त बिए जन्म में ज़रूर खेसि मिलंदो।

चवंदा भ्राहिनि त प्रमू अ्रलाए छा मे राज़ी भ्राहे। कमल जेको दुनिया जे नज़रुनि में मरी चुको हो सो हकीकत में भ्रभा जीञ्ररो हो ऐ हिक हचपताल में इलाजु कराए रहियो हो। उता कमला ऐ माइटनि खे ऊहा खजर मोकितियाई। सचु पचुत कमल। खे जहानु मिली वियो। संदसि दिलि जे वीरान बाग़ में बरी बहार अ्रची वेई । संदरि दिल्ति जो सपुनो सचो थियो। थोरनि दोंहनि में कमलु
 निकितो। शायदि कमल। जे प्यार ऐं विश्वास ई खेसि बी ज़िन्दगी बरुशी।

\section*{होली !}

होली !
होली !! होली !!!
यदि दियारे थी
मोह्न मनोहर जी,
कृष्या कन्ये जी,
गोवर्धन गिरधारीम्र जी !
जो खे ल्लींदो हो
पंहिंज़नि गोपियुमिं सf
सखियुनि सांविर्रियुनि सां खिल खिलाह्ट वारी,
होली ?

Эहा होली हुर्श
बहार जे श्राजिय। में
खुशीश्र्भ जो इड़हारु।
बसन्ती गुल्लनि खे चिकाए
कढियल खुशबूदार पालीश्र जी छटिकार।
लेकिन घ्रजु जी होली,
तोबह, तोबह!
(६)

फसीश्र जे किने पासीभ्रि,
ठपे जी चाङ्याई मसु,
तेल गाहलेट में मिलियल रंग
ऐ चोर।यल सरकारी दामर सां
मल्हाइजंदड़ होली !!

> हीम्भ्र खुशीभ्भ जी,
> ऐे हून्म खून जी, हा, खुशीश्र्र जे ख़्न जी होली। उहो समो हो रंगीन ऐ ही़ वकतु ग़मगीन ।
> दून्सान खाधे लाइ हैरान
> पेट पूज़ा लाइ परेशान ।
> उहे खुशियू ख्लाधा किथे ?
> उहे दिलियू दिलिबर किथे ?

काशि।
इयम, च्रज जी होली
दिसी हा जे
त शायदि
रत जi गुोढ़ा
गुरी हा के!
करि का किज़ा उहा पैदा
ऐ खुशीक्र वारो माहोल़
जींश्र सही माना में
मल्छाए संघू होली !!

\title{
सरोजिनी वरंदाएयी
}

\section*{बेबफार्द्वश्र जा बढ़्लो}

माला ऍं मोती हिक बिए खे जान जिगर जा टुकर समुभदा हुप्श। ऐ दिलि वजानि सां ध्यारु कदां हुग्रा। माला B. A. पास कई एं मोती कंति चङी खासी नौकिरीश्र में हो। माला हुन जे हेठा हुन जे च्राफिस में कमु कंदी हुई। पहिरीं त हूश्र मोतीश्र सां इज्ज़त सां गुल्हाई दी हुई ऐ कम्मु कंदी हुई पर प्राहिस्ते अ्याहिम्ते हूश्र थोड़ो गुभ्ताखु थीदी वेई । हुन में गुस्ताखीज्र सां नाज़ु नलिदो कि दंदो चियो। ज़ाल़ुनि जे नाज़ नखिरनि सां त ख़दा बि न पुज़ो सो वेचारो मोती के हो। माला मैंजूदह ज़माने जी छोकिरी हुई-चालाक ऐ फुर्तु । धीरे धीरे हृश्र मोतीज्भ जे दिलि ते क्राूू पाइएा लग़ी ऐे साजासि प्रेम जो पेचुु गंढएा लगी। हू हायो हिक बिए जे श्रेतिरो त नज़दीक श्रची चुका हुग्रा जो हाग्यो परे थिययुु संदनि वस खां बाहिरि हो। मोतीभ्र खे श्रोचितो ई कहिं कम सांगे बाहिर वनियो पियो। हू न चाहींदे बि ज़ोरीक्भ माला खां जुदा थियो। हिक विए खे श्रंजाम इक्ररार दे ई मोतीत्र माला खे श्यलविदा कई।
माला मोतीश्र जो घखो वक्तु इन्तज़ारू न कयो। हुन खे त मोतीश्र जै đैसनि ऐ उहिदे सां व्यारहो। चवंद। भाधिनित " "जो चलि ते सो दिलि ते"। मोती माला जे नाले ते हर महिने दे दु सौऊ रुपय। बैंक में जमा कराईंदो हो ल्रो जो खेसि ख़रर हृई त माला श्रगु पोई मुहिजी थियासी श्राहे ऐ मुहिजी ई रहदी। भ्राखरि वि त खेसि मुनिंजे धरि भ्राचियो प्राहे । सो मोतीग्र जे बज्या ते माला संदसि पैसनि सां प्रकाश [जो संदसि ई अ्राकीस में कमु कंदो हो] सां वशु कंदी रही ऍे ग्राखरि में साएसि शादी कयाई । मोतीश्र खे का कल कान पेई। कुल्ब घक्त खां पोड मोती मोटियो त पहिरीं माला सां गदियो। उल्टा चोरह कोटिगल को डाटे ।
 दुखी गुज़ारींदी हुई पर हींश्यूर खुशि हुई । इहो ब़ी मोतीश्र खे घयो दुखु थियो। हुन खेसि पंहिंजे गले सां लगायो ऍ खेसि हमेशा लाइ पंहिंजो बगाए खुशि रह्या जो घ्फंजमुम कगो। म!ला हवा हदे खेसि जवानु ददने त हागो देरि थी चुकी श्राहे। हुन जे विह्रोड़े जो ग़मु भुलाइए लाइ हुन प्रकाशा सां शादी कई अ्यांहे। मोतीक्र जे हथनि मां ज़्ञ कुकु किरी पियो। हुन जी दिलि खे धधिको पहुतो ए हू पागत्ब बरिजी पियो। हू अणु वि श्रठ्हांखे रर्ते ते 'माला, माला’ जी माल्ह। जर्षींदो नज़रि ईंदो ऐ प्रकाश माल। खे बद चलनि संत्री ठहिराए घरां कढी छ्रदियो।

\title{
लहर में प्रसाद जी की कला
}

\author{
चन्ममुछो इर्मा हिन्दी ग्रानर्स द्वितीय वर्ष
}

महाकवि जयखांकर प्रसाद गुग विधाता, युग निर्माता, युग प्रवर्तक, मुग दृष्टा एवं युग प्रतिनिधि कवि थे। इसका कारा उनकी ग्रालौकिक सर्रतोमुखी प्रतिभा ग्रौर विशाल छहि्टकोएा है। भारतेन्दु एवं द्विवेदी जी के राष्ट्रीय एवं इतिकृत सम्बन्धी विचारों के काराा तल्कालीन कविता में उपयोगितावादी द्टि्टिोगा चल रहा था। फलस्वरूप कविता हृदय की वस्तु न रह कर मस्तिषक की नीरस ग्रौर प्रभावहोन वस्तु-सी बन चली थी। ऐसे समय में प्रसाद जी ने प्रेमवादी, छ़ायावादी तथा रहस्यवादी मधुर गीतों की सुषिट्टि कर नई साज़ सज्जा से कविता का शृंगार करके उसे रसाट्मक बनाया। तक्कालीन काव्यधारा में यह मोड़ ग्रावइयक था। तुलेसीदास जी के ग्रतिरिक्त श्रन्य कोई भी हिन्दी का कवि ऐसा नहीं हुग्रा जिसने देशकाल की सीमाम्र्रों को लांघकर सम्पूर्या मानवता के लिए कोई ग्रादर्श ग्रादेश दिया हो। प्रसाद जी का हृष्टिकोएा भी सर्वांगीया था। उनकी विचारधारा राष्ट्रीयता को लांध कर म्यन्तरा-区ट्रीयता की ग्रोर बही। उन्होंने ग्रपनी सार्वमार्मिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक रचनाश्रों द्वारा केवल युग का ही नहीं अ्भवितु युग-युग का प्रतिनिधित्व किया है।

प्रसाद जी की कविताश्रों में प्राय: ग्रात्मकर्यात श्रोर लीकिक प्रेम की पारलोकिक पवित्रता भाँकती सी प्रतीत होती है। प्रसाद जी की कविताश्रों में वासना की उमड़ती हुई लहरें उठती गिरती सी प्रतीत होती हैं। परन्तु उनकी प्रतिक्रिया में हुदय

का अ्रंय्यन्त ग्रश्ञात अ्यवलम्न एवं दार्शांनिक ग्राध्रार तथा श्रभिनव ग्राध्यासिमऋ ग्रानन्द्द का ग्रनुभव प्रतीत होता हैं यथा-
"चिर तुषित कंठ से तज्ज विधुर,
यह कौन ग्रकिंचन ग्रति ग्रातुर । श्रत्यन्त तिरस्कृत ग्रथ सहृरा, धवनि कम्पित करता बार-ब्रार। धीरे से कर उठता पुकार,

मुभको न मिला रे कभी व्यार ।
प्रसाद जी की लहर छायावादी कविताश्रों का एक श्रनुपम संग्रह है। उन्हें हम सौन्दर्य ग्रौर प्रेम के भाव से ग्रोतप्रोत पाते हैं। दर्ष-विषाद युक्त मानवीय भांवों के कवि प्रसाद जी मानवी मनोवृत्तियों से इतने प्रभावित हुए हैं कि मनुऽ्य उनके चैतन्य की ईकाई बन गया है। यहाँ कवि की वेदना उस श्रसीम को ग्रपनी श्रांखों की पुतली में बिठलाना चाहती है। कितनी मार्fमक ग्रभिव्यक्ति है-"'मेरी श्राँखों की पुतली में तू बनकर प्राएा समा जा रे । जिससे करा कएा में स्पंदन हो।
मन में मलयानिल चंदन हां।
करुगा का नव ग्रभिनन्दन हो।
वह् जीवन गीत मुना जा रे।"
प्रहृति की दृष्ट से प्रसार जी की कविताएँ
 नाप्रों में कहीं परोक्ष के प्रति संकेत है, कहीं लौकिक ग्रालम्ब के प्रति उद्व्गएर हैं। बहिर्मुली रचनाश्रों में एतिहासिक घटनाय्रों पर भावना केन्द्रित की गई हैं।

यथा--झेरfंसह का झस्त्र समर्वंा, पेशोला की प्रति धवनि।
सिहर भरे निज शिथिल मृदुल,
अंचल को ग्रधरों से पकड़ो।
बेला बीत चली है चंचल,
बाहुलता से ग्रा जकड़ो।"
कवि की दृष्टि में यह् संसार तुच्छ है। सरल हृदय कवि इस संसार से दूर निर्जन स्थान पर जाना चाहता है। वह अ्रपने नाविक से कहता है कि मुभे ऐसे स्थान पर ले चल जहाँ ग्रमरत्व हो। कवि पलायनवादी नहीं है इसीलिए वह कहता है-
"ले चल मुभे भुलावा देकर।
मेरे नाविक! .धीरे धीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी।
अ्यबर के कानों में गहरी।
निरछ्छल प्रेम कथा कहती हो।
तज़ कोलाहल की श्रवनी रे 1 "
यह नाविक कौन है ? यही तो रहस्य है। संसार से परे कवि उस लोक की कल्पना करता है जो हृदय की ग्रनुभूति से सम्बन्धित है।

कवि की कविताग्रों में जो दर्ष, कसक, कराह्ह ग्राट्मंद तथा उन्माद है उसमें सुख की ग्रनुभूति की प्रधानता है, दु:ख की ग्रनुभूति की नहीं। जीवन का स्पंदन अौर उस दु:ख में निहित सुख का अ्राभास प्रसाद जी की कविताग्रों की विशेषता है।

कवि का अ्राकर्ष या सरसता की ग्रोर है। उसका जीवन, दु:ख, निराशा, वियोग, व्याकुलता तथा कसक से पूरां है किन्तु ये सब उसको जड़ नहीं बनाते बरन उसमें प्रेराएा भरते हैं । कवि की निराशा उसे जीवन पथ पर अ्रग्रसर होने की प्रेर्या देती है। यथा--
"सनेहालिलगन की लतिकाग्रों की,
भुरमुट छा जाने दो।
जीवन धन ! इस जले जगत को,
च्च्द्नावन बन जाने दो।"

प्राकृसिक, हृर्यों का ग्रत्यन्त मानिक, भव्य एवं चित्रात्मक चित्र्रा हमें लहर में मिलता है। प्रकृत चित्र्या में कवि की तन्मयता, उसकी मौलिकता, प्रतिभा, सूक्ष्मटृएिट तथा सौन्द्योपासक भावना के हमें साक्षात दर्शंन होते हैं। कवि ने प्रकृति के कराक ग्रा में ग्रपनी मनोवेदना मधुरता के साथ ग्रंकित की है। कवि के भावोन्मेष का उजज्वल रूप हमें यहाँ पर मिलता है।

> "'लहृरों के भीष्रा हासों में,

ग्राकर खारे उच्छ्त्रासों में।
युग-शुग की मधुर कामना के,
बंवन को देता जहाँ ढोल।
हे सागर संगम श्रह्या नील।"
रूपक की एकरूपता का सौन्द्यरं, प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी में मिलता है। उषा नागरी, ताराघट को ग्रम्बर पनघट में डुबा रही है, में तथा प्राकृतिक सौन्द्धर्य की प्रतिभा की भलक, खग कुल का कुल कुल सा बोलना, किसलय का श्रंचल डोलना श्रीर श्रल्कों में मलयज बन्द करने में है। मोहकता तथा मधुरता से परिपूर्गा भावना संगीत की मिठास तथा सौन्दर्य का चित्राट्मक वर्गाऩ है।

प्रसाद जी बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं इसलिए उनकी रचना में संस्क्कुतिक भावना के दर्शान होते हैं। भारतीय संस्कृति का सन्देश दिया गया है। "भ्ररी वहराा की झांत कछार"

श्रादि कविताएं-मूलगन्ध कुछी विहार के उप. लक्ष में लिखी गई हैं।

पेझोली की प्रतिष्वनि में महाराएाा प्रताप की ग्रन्तिम पीड़ा तथा चिन्ता का घ्यन्यन्त मारमक एवं हृदयस्पर्शी वर्गान किया है कि fिताग्रस्त मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति नेत्रों के समक्ष साक्षात् रूप में खड़ी हो जाती है। भावों की बह तन्मयता प्रसाद जी की कविता की विशेषता है-यथा-
"साधना पिशाचों की बिखर छूर-पूर हो के,

धुल सी उड़ेगी किसी हटत फूरुकार से, कौन लेगा भार यह
जीवित है कौन ?
साँस चलती है किसकी ?
कहता है कौन ऊंची छाती कर ।
मैं हूँ मेवाड़ में ।"
इसी प्रकार 'श्रघीर यौवन', 'तुम्हारी ग्रांखों का बचपन' में कवि की मार्मिक प्रतिभा का ‘जीवन के प्रभात'में चित्र्एा की ग्रलौकिक शान्ति का "कोमल कुसुमों की मधुर रात' में कवि की मार्fिक हुदय

वेदना के दर्शान होते हैं।
संक्षेप में प्रसाद जी मुखुयतः 'यौवन एवं प्रेम के कवि हैं । .रह्यवादी कवि की श्रपेक्षा श्रपनी मुक्तक रचनाश्रों में जीवन के एक छायावादी कत्रि हैं। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी हर्ष-विवाद युक्त, मानवी मनोभावों के कवि हैं। लहर में भाव झ्रौर भाषा की प्रौढ़ता है ग्रतः प्रसाद जी के काव्यगीत हिन्दी काव्य की स्थायी निधि हैं भाव तथा कला की प्रधानता हमें प्रसाद जी के काव्य में मिलती है ।

\title{
च्रौौर मै देखता रह गया
}

\author{
श्रार. के. चिच्रा (बी. ए. श्रानर्स ग्रन्तिम वर्ष)
}

मेघ गरजने पर जब दामिनी दमकती तो उस समय वर्ष भी भर-भकर कर गिर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होला मानो क्षितिज में मेध इकत्रित होकर घोर गर्जना कर रहे हों ! उस समय पवन की उन्मक्त गति' से न जाने कितने वुक्ज, एवं वृक्ष शाखाएँ ट्टर-ट्ट्ट कर गिर पड़ती कि एकाएक वर्षा की बौछारों से लथवथ एक नारी सिकुड़ी-सी सिमटी-सी मेरे पास अ्राई उसका ग्रांचल एक तरफ सरक चुका था श्रौर ग्रॉखों में ग्रसीम वेदना टृषिट गोचः हो रही थी।

मैं एकटक उसके सौन्दर्य का रस पान करता रहा कि एकाएक उसने मुभको भ्भकोरते हुए कहा-- "बोलो, क्या मैं वापिस लौट जाऊँ ?"

लेकिन इसका उत्तर देने की ग्रपेक्षा मैं चुपचाप बाहर पड़ रही वर्ष की बौछारों को देखता रहा ! दुत्रारा भभ.कोरे जाने पर उसने मुभसे कहा "क्या तुम मुभसे इतने नारणज़ हो कि बात तक न करोगे ?"
''ग्र! fिर क्या कहना चाहती हो कुछ बताम्नोगी भी या यूं ही सिर खाये जाग्रोगी !"
"कुछ नहीं राजू, कुछ नहीं ! केवल ग्रपने मुख से एक वार यह्री कन् दो कि तुम मेरी छो ग्रौर मेरी रहोरा, तुम्हें मुभसे कोई विलग नहीं कर सकता !" ग्रौर उसका करुरा स्वर बादलों की गड़गड़ाहट में न जाने कहा विलीन हो गया। ऐसी नीरव्र रात्रि में केवल पर्रेदार के बुलं की झ्रावाज़ ही ग्रा रही थी।

पर मुभगर उसकी बातों का कोई ग्रमर न हुग्रा, ग्रौर श्रपने श्राप ही बोल उठा, "बहुत हो चुका रेगु,

बहुत हो चुका! बहुत छला तुमने मुभको, बहुत जग-हसाई करवाई श्रपनों से ! श्रौर श्रब मुभे कहीं का न छोड़ा, परमाट्मा के लिए श्रब घावों \(7 र\) नमक क्यूं छिड़क रही हो ! चली जाप्रो यहां से \(\cdot \cdots\)... आौर \(\cdots \cdots\) ग्रौर यही समभनना कि रजू तुम्हारे लिए मर चुका ।' ग्रौर मिर धुमाकर में खिड़की की श्रोर देखने लगा !

उत्तर न पाने पर जब घूमकर देखा तो वह वहॉँ से जा चुकी थी श्रीर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यहाँ थोड़ी देर पहले सांप सूंघकर चला गया हो जिस रास्ते से श्राई थी उसी रास्ते से वापिस चली गई! उसके जाने के प₹चत् हृदय में एक गहरी टीस उठी, श्रौर खपने ग्राप ही बोल उठा,रेगु, तुम मुभ्भे धोखेत्राज, प्रवंधी मत समभो मैं ग्रच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने एक श्रधलिखे फूल को खिलने से पूर्व ही मसल दिया पर मैं कुछ्ध कर न सका और में देखता रह गया \(\cdot \cdots\) !

श्राज से एक वर्ष पूर्व जब मैं श्रलीगढ़ महाविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय रेशु भी मेरे साथ पढ़ा करती थी उन दिनों मुभे बाँसुरी बजाने की सूभी ! महाविद्यालय से श्राकर मैं प्राय: रात्रि में नीरवता के समय बाँसुरी बजाया करता, ऐसे समय रेगाु भी चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाती (क्योंकि घर कुछ दूरी पर थr) क्राँख खुलने पर वह मुभसे कहती "कहां से सीखी बाँसुरी यह ? इस बाँसुरी से तो मुभे सुखद श्रनुभूरत एवं प्रेरएाए-सी महसूस हीती है।' ड्स तरह जन भी वह श्राग्रह

करती, मैं चुपचाप उसे बाँसुरी सुना देता। धीरे-धीरे हमारा स्नेह प्र्याय में परिर्वातित हो गया ! कली खिल कर गुलाब हो गई ग्रौर उसकी लाल लाल पाँखुरियों पर भंवरा मँडराने लगा।

एक दिन मैंने यूं ही हंस कर रेशु से कहा"रेशु तुम भी बाँसुरी बजाना सीख लो, ताकि तुम्हें मेरे पास न श्राना पड़े ।"

यह सुनकर रेगु का मुख इवेत-सा हो गया ग्रौर बोली-"नहीं नहीं राजू यह मत कहना, ग्रगर मैं बांसुरी बजाना सीख गई तो यह सुखद ग्रनुभूति ग्रीर प्रेरएा मुभे कहां से मिलेगी।"

तो क्या सचमुच मेरी बांसुरी से तुम सुखद ग्रनुभूति एवं प्रेरएा ग्रहरा करती हो या \(\cdots\) "'
"नहीं नहीं तुम तो ग्रच्छी तरह जानते हो कि में स्वरों से भी श्रवपरिचित हूं श्रोर इसके श्रटिरिक्न बांसुरी का स्वर श्रफर लय तुम्ही तो हो ! जानते हो जब तुमने पहली बार रात्रि की नीरवता में बाँसुरी बजाई थी तो मुभे ऐसा मालूम हुग्रा, मानो मुके कोई शक्ति बुला रही है तुम्हारे पास ग्राकर मेरे हुदय की तंत्री खिल उठी ग्रोर हृदय में एक सुखद ग्रनुभूति एवं प्रेरएा। का श्राभास हुग्रा! परन्तु ग्रगर श्रब तुम मुभको छोड़ कर चले गये तो यह हृदय रूपी तंग्री श्रपने श्राप बजनी बन्द हो जाएगी ग्रौर तब \(\cdots\) तब \(\cdots\) शायद \(\cdots\) मैं तुम्हें जीवित भी न मिल सकू ।"

लेकिन सामाजिक बन्धनों के काराए मैं कुघ्ब न कर सका श्रौर झ्रगर यह सामाजिक बन्धन न होते तो में रेशु को कहीं छूट गगन की छांव तले ले जाता ! जहाँ समाज के ठेकेदारों की नजर भी न पड़ पाती पर श्रब यह सब स्वप्न मात्र सा-है !

शादी के पुनीत ग्रवसर पर श्रपनी हृदय की विकल वेदना को छिपाए, होठों पर फीकी हैंसी लिए जब मैं उसे बधाई देने गया, तो वह नागिन की तरह फुंकार कर बोली-ल"मैं जानती थी कि तुम मुभको ग्रपने से हमेशा हृमेशा के लिए श्रलग

कर दोगे पर उस समय तुम कहाँ गये थे जब तुमने मेरे ह्दय की तत्त्री को बजा डाला था पर \(\cdots \cdots\) पर फिर भी इतना कह देती हूं कि मेरे हृदय में मरते समय तक तुम्हारी बाँसुरी की श्रावाज ग्राती रहेगी।" श्रौर तेजी से वह ग्रपने कमरे की तरफ भाग गई श्रौर मैं देखता रह गया•••"

यद्याि मैं जानता था कि यह स्वर श्रौर लय सब उसी के दिये हुए हैं ग्रौर उस समय यह् कल्पना भी की थी कि श्रगर कोई मेरी दुल्हन बनेगी तो रेगु ही घ्यन्यथा ग्रौर कोई नहीं ! मगर यह रुवाब बवंडर की भांति न जाने कहाँ विलीन हो गये ?

एक दिन महाविद्यालय में कवि-सम्मेलन था उसके ग्रारम्भ में मेरी बाँसुरी बजाने का कार्य कम था! उस दिन मैंने बाँसुरी खूब तन्मयता से बजाई जितने में उसमें प्रारा फूंक सकता था फूंक दिये क्योंकि मैं जानता था कि स्वर श्रौर लय सभी कुछ मेरे सम्मुख बैंठी है फिर क्यों न मैं ग्रच्छी तरह बजाता कि एकाएक वह हाल से उठकर चली गई श्रौर मेरी बाँसुरी ने श्रपने ग्राप बजना बन्द कर दिया । मैं एकदम उसके पीछे जाने को उद्यत हुम्रा पर मर्यादावशा न जा सका।

कुछ देर उपरान्त मैंने उसे एक कमरे में रोते हुए पाया मैंने पूछा, क्या बात है रेशु ? तुम एकाएक हाल से उठकर कैसे चली भ्राई तो उसने केवल इतना ही कहा कि वह कोन होगी ? ..........
"बस इतनी-सी बात है कि वह कौन होगी"
"हाँ"
"तो इसका उत्तर तुम ग्रपने मन से ले लो या तुम्हें कुछ दिनों पइचात् बता दूंगा कि वह कौन होगी ?" इतना कहना ही था कि वह तीव्रता से क्रमरे से चल दी श्रीर मैं देखता रह गया \(\cdots \cdots \cdot\)

कुछ दिनों परचात् रेशु का पत्र श्राया कि वह शीघ्र ही इस शाहर में भ्या रही है एकाएक मुभे भ्राकाश घूमता-सा प्रतीत होने लगा । यूं लगा मानो सारी इन्द्रियों का वून ज़मकर एक जगह इ्कठ्ठा हों

गया हो लेकिन फिर भी दिल को सम्भाले मैं श्राने वाली घड़ी का इन्तजार करने लगा।

वह राहर में ग्राई ग्रपने पति के साथ，मगर मेरे पास वह ग्रकेली ग्राई मैने उसकी ग्राँखों में भांककर देखा，वही भावना प्रतीत हुई जो पहले थी। उसने श्राग्रह किया－—＂राजू ग्रपनी बाँसुरी तो सुना दो। देखो कितनी दूर से ग्राई हूं ग्रौर सुनने के लिए बैंचेन थी \(\cdots\) । सुनाश्रो \(\cdots\) सुनां्रो \(\cdots\) न \(\cdots\) राजू \(\cdots{ }^{\prime \prime}\)

मैंने बजाने से इंकार कर दिया ！इतना कहना ही था कि वह उठकर चल दी हृदय हा－हाकार कर उठा लेकिन श्रब कोई चारा न था तीर कमान से निकल चुका था। ग्रपनी मनोस्थिति को वश में करने के लिए रात्रि की नीरवता में बाँसुरी़ी बजानी ग्रारम्भ करदी ग्रौर बाँसुरी बजाने में इतना तल्लीन था कि एकाएक……पवन की तीव्र गति से किवाड़ खुल गये वर्षा की बौछ्छारों से लश्रप वह मेरे पास प्राकर बैठ गई ।

श्रधखुली पलकों से पूछ्रा—＂कौन＂
＂मिं．．．．．रेश्गु।＂
＂रेशु तुम＂
＂हाँ मैं ！＂
＇＇मैं जानता था तुम झ्रवइय श्राश्रोगी तुमहें लोटाने के परचात् मैं बहुत पछताया तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना कितना एंकाकीपन महसूस करता हूं लेकिन भ्रब न करूंगा क्योंकि तुम श्रा गई हो，मेरे स्वर ग्रोर लग्र मुभे वापिस मिल गए हैं।＂इस प्रकार के शब्द सुनकर रेशु के हृदय में सिहरन－सी दौड़ ग्राई ग्रीर खुुी से गले में बाज़ु डालती हुई बोली＂＂＇राजू＂राजू एक बार फिर ऐसा कहो ！यह सब सुनने के लिये तो मैं कब से बंचेन थी，यह् सब सुनकर तो मैं प्रेम－विह्वल हो जाऊँगी ！कहो न एक बार कहो \(\cdots\) । यह सब सुनकर तो मैं चरराों में ही से लूंगी। इतना कहते कहते उसकी ग्रॉँखों ते श्रश्रु की वूंदे गिर पड़ी श्रौर यह् बूंदे प्रे्स प्रतीत हो रही थी मानो कझ्यल के

पत्तों पर श्रोस की बूंदे चमक रही हों ！श्रब केवल एक बार सुना दो—सुनाअ्रो न55 \(\cdots\) ，＂

ग्रधखुली पलकों से मैंने बाँसुरी को उठा लिया झौर व्याकुल होकर बजाने लगा बौछारें श्रब भी तीव्र गति से पड़ रही थी मुभे यह भी पता न चला कि रात कब ढल गई ग्रौर सूर्य कत्र उदय हुग्रा। ग्राँख खुलने पर मैंने एक श्रजनवी को श्रपने सम्मुख पाया।
＇＂श्राप \(\cdots\) ग्राप \(\cdots\) कौन हैं ？क्या चाहते हैं मुभससे ？क्या सुन रहे हो ？कितनी देर से खड़े हैं ？ एकाएक ग्रनेकों प्रइनों की भड़ी मैंने लगा दी।

उत्तर देने की ग्रपेक्षा वह चुपचाप मेरे मुख की ग्रोर देखता रहा । फिर धीरे से बोला＂मौं रेशु का पति हूं श्रौर करीब दो घंटे से खड़ा हूं लेकिन अ्राप बाँसुरी बजाने में इतने तल्ल्लीन थे कि साहस न कर सका कि ग्रापको उठा दू श्रौर श्रापके उठने की प्रतीक्षा करने लगा＂इसके साथ ही उसके मुख से एक हिचकी निकली 尹्रौर कहा，＂कि रेगु रात－भर गायब रही श्रौर सुबह उसको झ्रपने कमरे में मृता－ वस्था में पाया ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ग्रात्म हत्या कर ली है।＂
‘भ्रालमहत्या＂＇．नहीं \(\cdots\) नहीं ！वह ऐसा नहीं कर सकती मेरे स्वर ः्रौर लय को मुभसे कोई नहीं छ्रोन सकता रात मेरे पास बाँसुरी सुनने श्राई थी पर मैंने सुनाने से इंकार कर दिया ग्रब ग्रब न इंकार करूँगा ！तुम भूठ बोलते हों वह 尹्रभी मरी नहीं बल्कि जिन्दा है। इतना कह्कर मैं उतंक श्रस्थि fिंजर पर बैठ कर बाँसुरी बजाने लगा पर बांसुरी न बज़ पाई। ठीक 不रने पर भी जब न बजी तो एकाएक उसका ध्यान श्रपने पांबों पर पड़ी लालिमा की अंर्रोर गया सोचा \(\cdots\) कौन सत्री रात को मेरे पास मेरे पाँदों पर सिर रख कर पड़ी हुई थी जिसकी माँग का सिदूर ही बता रहा है। शायद रेशु ही ग्राई हो इस तरह न जाने कब तक मैं उस सिदूर एवं निष्पाएा शरीर को देखता रहा ग्रीर देखता रहा ग्रौर देखता रह गया \(\cdots \cdots\) ।

\section*{सच्चे मोती}

रस्ना श्रीवास्तव, बी० ए० (ग्रॉर्नस) श्रंतिम वर्प

जिसने ग्रपने मन को वश में कर लिया है संसार की कोई शाक्ति उसकी जीत को हार में नहीं बदल सकती ।
-गौतम बुद्ध
मैने जितनी भी दुनिया देखी है, उससे यह सीखा है कि दूसरों की गलतियों पर श्रफसोस, कहूं, न कि ऋोध।
—लौंग फैलं
सुख श्रौर श्रानन्व दो ऐेसे रूप है जिन्हें जितना हों श्रधिक दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही सुगत्ध हमारे भीतर समायेगा।
— इमरसन
श्रन्धा वह नर्टी fिसकी ग्रॉंख फूट गई है । ग्रन्धा वह है जों ग्रमने दोषों को हि्रिपाने का प्रयहन करता है।

गांधीजी
ग्राजादी मनुप्य का जन्मसिद्ध ग्रधिकार् है, उस के धरती पर पहलंी साँस लने के क्षए से ही कोई उसके प्राक्टतिक श्रधिकारों कां छोनने का हकदार नहीं ।
-पिकार्ड
जब मनुप्य पश़ ह़ो जाता है, तो वह् सब से ग्रौर ध्रीकात पगु होता है।
- हौर्थन

नान हैं जो उन लोगों को
को श्रपेक्षा दिखावे नच्न० चै \(\begin{gathered}\text { निन }\end{gathered}\)

हैद्यग्य के खरेपन की सब से कठिन कसौटी यह है कि क्या वह प्रतिद्धद्धी को पराजय होने पर गर्व fिए रह सकता है ?
——एकिन
मेरे लिए काम का वही महत्त्व है जो मछली के लिए जल का। मेरे लिए तो जब कभी भी कोई काम सामने झ्राया मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा, सह्ज स्वभाव से उस काम में जुट गया ग्रौौर काम पूरा हो गया।
—होरेस मान
काम की ग्रधिकता व्यकिक्त का नही मारती, बलिक चिचता मारती है। काम तो स्वास्थ देने वाली वस्तु है 1
-बीचर
चाह् वह राजा हो या किसान वही जीवन में सबसे ग्रधिक सुखी है जिसे ग्रपने घर में शाँति कायम हो।
-गेटे
राष्ट्रोयता दूसरे राष्ट्रों से भिन्न ग्रोर विशिष्ट किस्म के श्रपने व्यक्तित्व के लिए कोई श्यावेरापूर्ग ह्ट नहीं है बलिक झ्रात्मपुर्यंता ग्राॅम निइचय 尹्रौर अारमज्ञान प्राrन करने की चाह है। यह विशवमानवता की योजना का एक ग्रंग है श्रौर केवल इसके ही द्वारा मानवता पूर्सानि₹चगी बन सकती है।
--fचतरंजनदास
यौवन की सबसे बड़ी भुत में से एक यह भी है कि हम अपनी मुस्कानों को हुदय में ही जमा

रखते है। पर इस में कंजूसी दिखाना उचित नही है, मुक्कान में सहानुभूति के शब्दों में कंजूसी नहीं करनी चाह्टिए। जो हमारे साश्य है या जो श्रब हमारे साथ नहीं भी रहे, उनके प्रति हमें मुसकान श्रौर सहानुभूति के शब्द प्रकट करने चाहिए।
—स्पेट माइन
ग्राराम हराम है ।
-नेहरह
महत्वाकाँक्षा का मोती विपत्तियों की सीपी में पलता है।
— प्रसाद
जीवन का तीन-चौथाई श्राधार ग्रच्छा चाल च.नन है।

समय धन से श्राधक मूल्यवान है।
—गोल्डस्मिथ
श्रब तक मनुष्य नकल करके महान नही बना । -जॉनसन
जो गुराी होते हैं वे ग्रपनी जिम्मेदारी की बात सोचते हैं जो गुएाहीन होते हैं वे ग्रधिकारों का नाम रटा करते हैं।
- रविन्द्र नाथ टंगोर

जो दूसरों की श्राजादी छीनने का साहस करते हैं, वास्तव में कायर होते हैं।

चरित्र एक ऐेसा हीरा है जो हर पत्थर को घिस सकता है।
—बर्नल,

हंसमुख स्वभाव दोधं ग्रायु का एक सर्वोंत्तम साधन है। - बेकन

हंसी मन की गांठें बड़ी ग्रासानी से खोल देती हैं-ममेरे मन की ही नहीं तुम्हारे मन की भी।
—गांधी जी

जब मैं स्वयं पर हँसता हूं तो मेरे मन का बोभ हलका हो जाता है। -टंगोर

मुभे विइवास है कि हर बार जब कोई मनुष्य मुस्कराता है या ग्रधिक हैँसता है तो वह श्रपने जीवन में वृद्धि करता है।
-स्टर्न
उल्लरस ग्रौर हैँसी का नाम ही जवानी है।

मुस्कान प्रेम की भाषा है।
—होमर

\section*{वह कौन थी}

सतीश कुमार महाजन बी० ए० तृतीय वर्ष

घर से चला
ग्रागे बढ़ा
पहुँचा मेन रोड पर,
‘ढूंढा उसे पर वह न थी'।
घ्रागे बढ़ा,
कुछ ग्रागे बढ़ा
देखा क्या
एक स्कूटर था खड़ा
पर वह न थी।
कुछ ग्रौर में बढ़ा
रहा ढूंढ़िता
प्राँखें बे चैन
दिल को न ज्चन
उसका पता लगाने चला, पर वह न थी।
घड़ी की सुई
प्रागे बढ़ी,
मेरी नज़र
घ्रचानक ठिउको,
कोई जा रही थो,
शायद वह थी,

मैंने हाथ उठाया,
वह रुकी
मैं पास गया, कुछ ग्रौर बढ़ा ऱ्याल श्राया शायद वह थो,
मैंने दे खा, वह श्रब भी
खड़ी थी
बहुत बड़ो थी
चुप देख कर मुझे
वह चल दी
वह कोई ग्रोर थो,
सोचा,
वह क्यों न ग्राई, हाँ याद श्राया

श्राज तो उसकी
हड़ताल थो--
पाठकों
सोचो मत, चौकों मत, वह कोई श्रौर नहीं केवल, बस थी, डी० टी० यू० की।

\section*{प्रेस-परिभाषा}

\section*{डा० रामदत्त भारद्वाज}

प्रेम विशव में ठ्याप्त है। समाज का प्राशा ग्रौर ग्रानन्द का कारा यह जड़-चेतन, स्थानर-जंगम ग्रादि सत्ता के सभी रूपों में विद्यमान है । यह मैत्री को दृढ़ बनाता तथा पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाईबहिन, स्वामी-सेवक ग्रादि मानवीय श्रथदा दिव्य सन्बन्धों पर शासन करता है।

मानव प्रेम की श्रेटिायां होती हैं। स्वार्थी ग्रपने ग्राप श्रपनी ग्रभिहचियों के विषय में श्रत्यधिक चर्चा करता रहता है। सम्बन्धित रत (Nepotist) श्रपने सम्बन्धियों के प्रति श्रनुचित कृपा प्रदर्शात करता है श्रौर साम्प्रदायिक (Communalist) श्रपने सम्रदाय के प्रति, देशा-प्रेमी (Patriot) ग्रपने देश के स्वातनित्रिय श्रौर ग्रधिकारों के निमित प्रयत्नशील रहला है। किन्तु विशव-श्रेमी सारी वसुधा को श्रपनां कुटुम्ब समभता है।

मनुष्यों की भाँति पशु, पक्षी श्रोर जन्तु भों परस्वर प्रेम करते हुए प्रतींत होते हैं। चटका-चटक झ्रपने शावकों को खिलाते हैं। मुर्fगयां श्रण्डों को सेती हैं। माजरि श्रोर मर्कट का वाएसल्य काव्यप्रगीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि पशु-पक्षियों में रक्त-सम्बन्ध का अ्रधिक ज्ञान नहीं होता है। वे पतिप₹्नी श्रौर पितृ-सन्तरि के सम्बन्धों को मानते तो हैं किन्तु थोड़े काल के लिए, क्योंकि ज्योंही उनके बच्चे स्वावलंबन के योग्य हो जाते हैं वे उनको भूल-सा जाते हैं। कुछ श्रपवादों को छोड़कर, वे साधारात: ग्रपनी सन्तान का पालन करने के पइचात् श्रलग हो जाते हैं। बहिन-भाई, चाचा-चाची तथा श्रंय्य दूरतर

सम्बन्धों का उनको ज्ञान नहीं होता, ऐसा हमारा ग्रनुभव है। तथाधि कुछ पगुग्रों में पर जा.त के लिए भी सहानुमूति का बीज विद्यमान रहता है। कुत्ते श्रपने ध्यारे स्वामी के लिए शोक प्रकट करते हुए देखे गये है । गायें पिल्लों को श्रौर अ्रन्य पशुग्रों को चाटते हुए देखी जाती हैं।

प्रेम में दो पक्ष होते हैं, जिनमें से प्रेमी सदा हइय अ्रौर स्पष्ट रहता है; फिन्तु प्रेमित ऐसा हो न हो। प्रेम-тत्र कभी चेतना-केन्द्र में विद्यमान रहता है तो श्रथवा कभी श्रचेतन की किसी अ्रंध गुहा में । रक्त-सम्बन्धों में श्रौर मंत्री में तो पंरमित सदा समक्ष रहता है किन्तु स्वार्थी, सम्न्नन्धिरत, साम्प्रदायिक, देश-प्रेमी ग्रौर विइद-प्रेमी का प्रेमित प्रेम-पात्र न्यूनाधिक रूप से पृष्टभूमि में ही रहता है। मानवीय त्रेन का पात्र जड़ पदार्थ हो सकता है, यथा: खिलौना, मून्ति, प्रतिमा, उद्यान, गृह, पुस्तक, मुद्रा वह वन्य या पालतू जीव-जन्तु भी हो सकता है । प्रेमित समलिग अ्रथवा विषमलिंगग ग्रौर श्रवस्था में छोटा-बड़ा भी हो सकता है।

प्रेम का सम्बन्ध तिर्रूप है। क-ख के प्रेम को... तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-क, ख को c्यार करता है, श्रथवा ख, क को प्यार करती है, ग्रथवा क ग्रौर ख एक-दूसरे को c्यार करते हैं। इस प्रकार प्रेम एकांकी है ग्रथना पारस्पशिक। भागवत में श्रो कृष्णा ने बताया है कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका सारा उद्योग लेन-देन मात्र है, वह स्वार्थ को लेकर है ; जो प्रेम न करने वाले से

प्रेम करते हैं उनके व्यवह्रार में निशचल सत्य ग्रौर प्रां धर्म विद्यमान रहते हैं ; अौर कुछ लोग ऐेसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, उनके सम्नुख न प्रेम करने वालों का तो कोई प्रइन ही नहीं । तीसरे प्रकार के लोग चतुर्विध होते हैं-प्रथम के जो झ्रपते ही स्वरूप में मस्त रहते है म्रर्थत् जिनकी हीष्टि में द्वैत भासता ही नहीं; बत्ररे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है किन्तु जो कृतकार्यं हो चुके हैं ; तीसरे वे जो यह नहीं जानते कि हमसे कौन प्रेम करता है ; श्रौर चौथे के जो जान बूभकर ग्रपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य महानुभावों से भी द्रोह करते हैं (१०,३२,१७-२२)।

जब लोग ‘प्रेम’ का नाम लेते ग्रथवा उसकी चर्च करते हैं तो उनके मन में प्रेमियों के ग्राकर्षएा का विचार श्र=यक्त रूप से विद्यमान रहता है। एण्टन ग्रीर क्लयोपेट्रा के प्रेम के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि एण्ठन ने ₹लयोपेट्रा को ग्राक्कृष्ट किया ग्रथवा ₹नयोपेट्रा ने एणटन को, ग्रथवा उन दोनों में पारस्परिक ग्राकर्षसा था। गृह ग्यौर नक्षन्न भी तो एकदूसरे को ग्राकृष्ट करते हैं। जड़ जगत् में जो शुद्ध ग्राकर्षंग है वही प्रारिए जगत् में प्रेम कहलाता है। 'चुम्कक' (मैगनिट) का लाक्षरिक ग्र्थ भी होता है। लोग किसी छैला या छैली के सम्बन्ध में चुम्बक ग्रथवा किसी के व्यक्तित्व के सम्बन्थ में 'चुम्बकीय' शब्द प्र्योग करते हैं। एकनूूसरे को व्यग्रता से प्रेम करने वाले रोमियों ग्रौर जूलियर वास्तव में सजीव चुम्बक थे ।

समलंलग (homosexual) विषर्मालग (heterosexual) तथा ग्रांत्मनंजग (outseal) ये तीनों काम-प्रवृतियां क्या हैं ? वे अाकर्षरा (विश़िष्ट गति के) निर्बल-सत्रल संस्कृता-संस्कृत रूप ही तो हैं। विपरीत वेष धारएा (eonism) वह प्रव्वृत्त है है जिसके कारगा कोई व्यक्ति ग्रसमान लिंग के वर्त्र, हाव अ्रथवा भाव को अ्रंगीकार करता है। कुष्यावियोग में गोपियाँ कृष्या-वेश्र धाररा करतीं श्रोर

तद्वत् श्राचराए करती थीं। सखी-सम्प्रःाय के भक्तगरा नारी-वेश को धाररा करना पसन्द करते थे । प्रदर्शन (exhibitionism) वह कामुकी प्रेरशा। हैं जिसके कारएा कोई व्यक्ति वयक्त ग्रथवा अ्रव्यक्त भाव से ग्रपने शरीर के किसी भाग को प्रद्दशित करता है। रिशु-प्रेम (poedophilia) वह प्रवृत्ति है जिसके कारशा व्यक्ति शिशु के प्रति ग्राक्कृष्ट होता है, पर जिसमें यह ग्रावइसक नहीं कि उसका ग्रोर शिशुु का कोई शारीरिक सम्बन्ध भी हो। मातृ ग्रंथि (ग्रॉंडिपस कम्पलंक्स), फॉयड-सम्प्रदाय के ग्रनुसार वह काम-भावना है जिपके कारशा कोई शिशुु विषर्मलंलग माता या पिता से प्रभावित होता है। उक्त सम्प्रदाय के ग्रनुसार लिविडो (प्राशोष्यार) वह काम-राक्ति है जो विभिन्न रूपों में ग्रभभिक्त होती रहती है। स्वपीडन (मैसोकिजम) वह्ह प्रवृत्ति है जिसके काराग चोट खाने श्रपमानित होने ग्रश्नवा पराभूत होने में सुख का ग्रनुभव करता है। इसी प्रकार पर-पीड़न (संडिज्म ) वह प्रवृत्ति है जिसके काराता कोई व्यक्ति काम्य वस्तु को श्राहत ग्रपमानित ग्रथवा पराभूत करके सुख प्राप्त करता है। विविध मैथुन भी लिबिडो के ही रूप हैं। 'ग्राह्मरत' (नर्गस्सिज्म) के दर्शन ग्रात्म प्रशंशा में होते हैं ।

ग्राकर्षर्या की (ग्रथ्थत् विशिष्ट गति को) भावना से भी भावाभिकक्तियों में निदित रहती है, यथा सुकुमारता (कोमलता) स्वृः (चाहना), प्रव्वत्ति (भुकान, रुभाव) परोपकार ; सहानुभूति, जोश, उत्साह् ; लगाव, प्रासक्ति, ग्रनुरक्ति, रति, प्रभाव, लौ, प्रेम ; तथा मोट्, काम, शीक।
'कोमलता' ( टैंडरनेस ) ; भ्राकर्षसा का निर्बलतम रूप होता है। शिशु. पुष्व अपादि नन्हें से पदार्थं को देखकर हृद्य चंचल श्रौर द्रवित होता है, क्योंक ऐसे पदार्थ ग्रवनी सुन्दरता लघुता निर्बलता एवं भोलेपन के कारा श्रच्छे लगते हैं। सुकुमारिता की भावना 'चाहना' (लाइकिंग) को जन्म देती है जो कि ग्राकर्षएा का चिश्र रूप है श्रीर जिसके

कार्या किसी वस्तु के पहुंचने, पाने श्रथवा उसे प्रभावित करने की इच्छा उत्पन्न होती है। भुकाव, रुभाब, प्रत्वत्ति, ग्रथवा प्रेरााए इससे एक पद श्रागे है जो कृपामय भावना संलिष्ट होकर 'परोककार' का रूप धारएा कर लेती है। 'परेपकार से मिलतीजुलती 'सहानुभूति' (Sympathy) है जो वेग में घनतर है श्रौर सामान्धीक्कत रूप में 'सह-भावना' बन जार्ती है। इसमें (करुाा में भी) समान वेग की प्रेरएणा से (Fellowfeety) किसी पदार्थ को श्रं्यन्तिक हानि-त्रास से सुरक्षित करने के लिए उस तक पहुँच का प्रयलन होता है। किःतु 'जोश' या 'उत्साह' में इूस प्रकार का श्रभिगमन वास्तविक कल्याग़ की प्राष्ति या ग्रभिक्रुद्ध के निमित्त होता巻 1

यदि 'भ्रासक्ति' श्रथजा लिष्ति एक (attachment) किसी वस्तु से लगाक या चिपकाहटट की द्योतक है ग्रौर निरन्तर उसके प्रति 'ग्र्राकर्षरा पर ग्राधृत है तो ‘प्रभाव’ (affection) किसी पदार्थ को प्रभावित करता है । लिष्सा (passion) ग्रपेक्षाकुत तीव्र होती है क्योंकि इसमें श्रभीष्ट पदार्थ के प्रति तेसा उत्साहमय संवेग विद्यमान रहता है । किसी वस्तु के प्रति कल्पनामय ग्राकर्षरा को फैंसी' कहने हैं ; इसमें किसी सीमा प्रेमपात्र विषयक में वास्तविकता तथा श्रवास्तास्तनिकता में भेद के प्रति उपेक्षा रहती है। शौक (Fondness) लालसा श्राकांक्षा, चसका श्रथवा व्यसन प्रवृति का तीव्र रूप श्रोर प्रभाक का श्रतिरेक है । यह लाड़ (dotage) ग्रथवा दुलार का पर्याय है । लड़कतर्ई में किसी न किसी माँ्रा में सिड़ रहती है जत्र मोह (infatuation) में संवेग इतना ग्रधिक रहता है जो विवेक को ग्रधिकृत कर लेता है । 'कामुकता' (lust) में नै तिक धननि लक्षित होती है; ग्नह्न वह ऐन्द्रिय क्षुधा जिसे भाप समभा जाता है ग्रर्थत् यह् वह यौनातिभोग के निमित्त पाकानिक इच्छा अ्रौर श्रनियंत्रित ऐसा संवेग है जिसमें रवार्थ व्य.त्त रह्ता है।

किन्तु 'कामुकता' ग्रौर 'काम' ग्रथवा प्रेम दोनों ही ग्राकर्षरा के श्रभिव्यक्त रूप हैं। इसमें से एक तो पंकिल है, झ्रसंस्कृत, जटिल ग्रीर गरानाशील है ग्रोर दूसरा शुद्ध स्वच्छ सरल ग्रौर नि:स्वार्थ रहता है । कामुकता साधन मात्र है किन्तु काम (प्रेम) साध्य भी है। 'प्रेम' स्वतः श्राइवसित है जिसका कोई सदे तर संस्धारिक प्रयोजन नहीं। लैला ग्रौर मजनू एकदूसरे को प्रेम करते थे। वे ऐसा क्यों करते थे ? उनके प्रेम का उद्देशय श्रथवा प्रयोजन क्या था ? इस का केवल उत्तर यही है कि वे व्यार करते थे।

कुछ ऐसे शबन भी हैं जिनसे प्रेम के ग्रक्किय रूप भी धवनित हैं, यथा मोहन', (fascination) 'संमोह्न' (charm) 'ग्रभिमंत्राग' (enchantment) । 'मुग्ध', 'सम्मोहित' 尹्रय्या 'ग्रभिमंत्रित' व्यक्ति दूसरे से स्वयं श्यवश अ्याकृष्ट हो जाता है। दमयन्ती नल को व्यार करती थी, ड़स ग्रभिव्यक्ति का ताॅपर्य है कि वह नल के प्रति 'श्राकृष्ट' थी। ऐसे प्रकराओों में 'ध्यार क.रना' कत्तृवाच्य क्रिया है किन्तु इसकी धवनि कर्मवाच्य है। श्रतएव ब्याकराए की दृष्टि से सक्किय जो (कर्त्र्c वाच्य) है वह भाव की दृष्टि से निषिक्रिय (कर्मवाच्व) हो सकती है। प्रकरा से प्रीति की स्वक्रिया ग्रौर प्रक्रिया का बोध होता है। 'द्रेम’ का तात्पर्य है खींचना या बंखच जाना । रस्साकशी में ढील (शान्ति) तथा खींच (वेग) दोनों विद्यमान रहते हैं। छ्रलोंग के निमित्त में पौछे हुटना तदन्तर दौड़कर भ्रागे बढ़ना होता है। यही बात प्रेम में भी होती है। प्रेमी श्रौर प्रेमित एक-दूसरे को खींचते ग्रौर खिचते हैं । इन दोनों में से एक ग्रथवा दोनों ग्रींचते हैं, श्रथवा खिंचते हैं, ग्रथवा ख़ींचते-रिखचते हैं।

भारतीय काव्य शाएत्र में ख्रृंगार को चहुमत से रस राज माऩ गया है। इसका स्थार्यी भाव ‘रति' है। स्त्री-पुरुष के ग्राकर्षरा को रति कहते हैं। यदि 'रति' को केवल प्रेम का पर्याय माना जाय तो
＂达






















 स 出










1 bit＇blle
































 1P19 品


तो दोनों ही होते हैं ।
प्रेम-राज्य में प्रेम के पक्षकारों का सम्बन्ध मूल्य की दृष्टि से तादाल्म्य, समानता ग्रथवा श्रसमानता का होता है। (Narcissism) प्रेमी ग्रोर प्रेमित के तादातन्य का उदाहररा है क्योंकि यहृँ तो प्रेमी ही स्वयं प्रेमित है जिसकी सत्ता श्रलग नहीं। कुछ श्रमएश्रमरियों महन्त-महन्तिनों, घ्रथवा कुमार-कुमारियों में ग्राटमरति का ग्राभास मिलता हैं वे चौन प्रेम से परहेज करते हैं किन्तु उनमें से कुछ तो ग्रपने घ्रम्यासों, विचारों विधियों से उन्हें साधन ग्रोर कभीकभी साध्य के मानकर चिपके रहते हैं। मैत्री श्रौर विवाह दोनों ही प्रेमी ग्रीर प्रेमित की समानता के उदाहरशा हैं। मित्र प्राय: स्वभाव ग्रौर स्थिति में समान होते हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रेमी ग्रपनी सामाजिक स्थिति में ग्रांशिक ग्रथवा पूर्शात: समान हों परन्तु वे ही इस रूप से समान हैं कि वे एक-दूसरे में अपने पूरक गुरा का ग्राभास पाते हैं। वास्तव में मैत्री का उदय समान योग्यता के स्पष्ट श्रथवा ग्रस्पष्ट ज्ञान से होता है। 'मित्री' ‘विवाह' से ग्रधिक भिन्न नहीं। हाँ, विवाह में पूरक-यौनभावना प्रमुख रहती है। पति ग्रीर पत्नी परस्पर पूरक होते हैं। समान गुरों से संयुक्त विवाहित युगल इस संसार में सुखी देखे गये हैं; तथापि केवल पूरक गुएों से युक्त भी वे दुःखी नहीं रह़ते। यह श्रावइयक नहीं कि निर्धन सुन्दरी श्रसुन्दर लखपति के साथ विवाहित होकर दुःखमय जीवन व्यतीत करे। एक गौर एवं सुन्दर प्रोफ़ेसर स्वेच्छा से उस ग्राबनूसी नर्सं से विवाह करके कभी पछताया नहीं जो पहले कभी किसी ग्रस्पताल में बड़ी प्रीति श्रौर भक्ति के साथ उसकी शुश्रूषा कर चुकी थीं। माँबेटी, पिता-पुन्र, चाची-भतीजी, गुरू-ईिाष्य, सेव्यसेवक ग्रादि सम्बत्ध प्रेभियों की ग्रसमानता के सूचक हैं। ऐसे सम्बन्धों में ग्रसमानता की स्पष्ट चेतना रहती है ग्रतएव हीनता-प्रन्थि तथा उच्चता-भावना घ्रपना खेल-खेलती क्रोर प्रेम-मार्ग को प्रद्रांत करती

हैं। बड़े लोग छोटों की पीठ ठोकते, उन्हें उत्साहित करते तथा उनके प्रति वात्सल्य रखते हैं। प्रश़ंशा करते छोटे भी बड़ों के लिए ग्रादर-सम्मान श्रद्धा-पूजा का भाव प्रकट करते हैं । घ्रद्वैत वेदान्त के घनुसार जीव का ब्रह्म के साथ तादात्म्य है किन्तु भक्त लोग ईरवर को पिता, माता, स्वामी, सखा, पति ग्रथवा पत्नी के रूप में भी देखते हैं ग्रौर उससे सायुज्य, सारूप्य, ग्रथवा सालोक्य की कामना करते हैं।

ग्राकर्षया का उद्देश्य क्या हैं ? उद्देशय हैसमीकरा (assimelation)। समीकरा ग्रथवा समानीकरगा ग्राकर्षया ही वह्ट प्रक्रिया ग्रैर परिएाम है जिसके द्वारा श्रसमान पदार्थ समान हो जाता है। प्रेम में वास्तविक समीकर्गा हो न हो, किन्तु प्रेमी ग्रौर प्रेमित के समीकरा के लिए प्रयत्न म्रदइय होता है; ग्रौर समीकराए का लक्ष्य भी कोई ग्रनजाने अ्ररीति श्रनुकूल वेदन होता है, यथाः प्रसन्नता सुख, हर्ष, उल्लास, ग्रानन्द, । 'प्रसन्नता' क्षरिक ग्रनुकूल भोग है, नि न्तु ‘सुख’ इन्द्रिय ग्रौर बुद्धि का मध्यस्थ तथा प्रसन्नता का स्थायीरूप है। 'हर्ष' या 'उल्लास' में मन की ऐसी स्थिति कुछ समय के लिए हो जाती है जिसमें ऐन्द्रिय व्यापार कुछ समय के लिए शिािल या ग्रवरद्ध हो जाता है; किन्तु 'श्रानन्द' पूर्यांतः ग्रनुकूल वेदनामय तथा नितान्त ग्राध्यास्मिक होता है, जिसे सनातन उल्लास कहा जा सकता है।
'समीकराग' का ठ्यापार प्रकृति में भी होता है। वस्तुएँ सड़-गल कर श्रन्तत: श्रपने तत्व्वों में मिल जाती हैं। पृथ्वी में गाड़ा हुग्मा खाद पृथ्वी रूप हो जाता है। जो कुछ मल-पूत्र नदी में पहुँचता हैं वह भी शुद्ध जल ग्रैर पृत्तिका में परिवर्वत हो जाता है। पेड़ वनस्पति जगत में भी समीकरणा विद्यमान् है। पेड़ ग्रपनी जड़ों से जल झ्रोर खाद प्राप्त करते हैं। जीव-जन्तु, कीड़े-मकीड़े, पझु-पक्षी सभी श्रपने इरीरों में भोजन को पचा लेते हैं। निम्नतम श्रेरी के जीव श्रमीवा में भी इस क्रिया का श्रभाव नहीं। गिरगिट तो परिस्थिति के श्रनुसार श्रपना रंग बद-

लता रहता है। मानव शिशु जिस वस्तु को देखता है उसको पकड़ता श्रौर मुख में रख लेता है मानो बह समस्त संसार का समीकराए करना चाहता है। पर समीकरखा का चरम-विकास मानवीय ग्रथता श्रतिमानवीय स्तर पर होता है।

समीकरा दो प्रकार का है-म्रांशिक अ्रथवा पूर्या। पूर्गां समीकराए तो श्यतीन्द्रिय जगत् की वस्तु है, जिसमें जीव का ब्रह्म के साथ सायुज्य होता है। यदि संसार में समाज न होता तो ग्राॅमरत (Narcisist) को पूर्या श्रौर स्पृहागीय मान सकते थे। सर्मलंल्ञ मित्रों का समीकरा ग्राध्याहिमक हृष्टि से पूर्गा कहा जा सकता है। माता-माता ग्रौर सन्तान, चाचा-भतीजी श्रादि सम्बन्धों में ग्राध्राहिमक सायुज्य की पूर्रा संभाबना है। वस्तुतः ब्यवहार जगत् में प्रेमियों का ग्रांशिक समीकरा ही संभव है। किन्तु मोटे रूप से समाज में नर-नारी का सर्मीकरा ही पूर्यां कहा जा सकता है ।

नितिक दृषिक्टोरा से प्रम के कई रूप हो सकते हैं-ऊँचा ग्रथवा नीचा अ्रथवा गसानशील ग्रथवा शुद्ध; वैध-ग्र्रैंध, मथवा पीवत्र ग्रथना ग्रपरित्र प्रंम का निम्नतम श्रौंर ग्रप्राकृत रुव (पशुमैंधुन zoocrastia) है, तद्प्परि भ्रपराव पूर्य वासना का स्थान है जिसके कारए उन व्यक्तियों का ग्रवैध सम्बन्ध होता है जिनका वववाह विधि पूर्वक नहीं हो सकता।

पर स्रीगमन अभिसार वेइयागमन ग्रनैतिक हैं। शास्त्रनुकूल विवाह-बग्धन ही वैध श्रोर पवित्र माना गया है।

जब लेखक प्रेमियों के समीकरा की पूर्शाता की चर्चा करता है तो, सावारगा लोगों के साथ उसकी भी यह पूर्व-धार गा है कि मानव-जीव ग्राट्मा ग्रौर शरीर का मिश्रित रूप है; ग्रौर इसी कारा, जसा कि कहा जा चुका है, वह यह मानता है कि मैंती में तथा ग्रन्य कुछ मानवीय सम्बन्धों में श्राध्यातिमक समीकरा पूर्यांता को प्राप्त हो सकता है, किस्तु उस विवाह के द्वारा शारीरिक एवं श्राघ्यानिमक समीकरा संभव्र है जिसका फल गिगु है जो माता-पिता की शरीराल्मा का बाह्य प्रतिनिधि है।

ग्रतएव 'श्रेम’ श्रथवा ‘काम’ वह संवेगाट्मंक प्रवृंत्ति है, जो ऐसे पदार्थ को खींचने का (या उस तक पहुँचने का) प्रयत्न करती है जिसे सुन्दर श्रथवा ग्रन्य किसी रूप से मूल्यवान् समभा जाता है। मानव स्तर पर इसकी पूर्गा ग्रौर उच्चतम ग्रभिव्यक्ति वंध ग्रौर पवित्र वैवाहिक संस्था के द्वारा होती है जिसमें द्तरयोनि के साथ उल्लासमय ग्रौर संभवत: पुएां गारीरिक एवं अ्राध्यात्मिक समीकररा इस श्रव्यक्त उद्देरय से सत्यं शिवं अभर सुन्दरं के उच्चतर ग्रानन्द्वपूर्या समीकरा की प्राप्ति हो।

\title{
हिन्दी परिषद्-एक भलक
}

सरोजवाला महता (fिन्दी ग्रॉनर्स) तृतीय वर्ष

नहन्दी परिषद् के तत्वाधान में
गत वर्ष हिन्दी परिषद् की साहिस्यिक गतिविधियों एवं हलचलों के मध्य कवि सम्मेलन एवं झ्रागरा की मनोंरंजक यात्रा प्रमुख ग्राकर्षंए रहे :-

२३ जनवरी १६६乡 दोवहर २ बजे से कवि सम्मेलन ग्रारम्भ हुग्रा। कवि सम्मेलन में भाग लेने बाली प्रमुख प्रतिभाएं थी ।

श्री गोपालदास नीरज, काका हाथरसी, देवराज दिनेश, संतोष ग्रानंद, रामावतार त्यागी, मधुर शास्त्री, श्रीमती पुष्वा राही, ग्रोम प्रकांश गर्मीं ग्रादित्य इत्यादि-इत्यादिं।

जनवरी मास में ही किरोड़ी मल कॉलेज में हुंई 'सुनीतिदेवी चलविजयोपहार' कविता प्रातियोगिता में सर्वं श्रो बलभद्र ग्रोभा एवं सुश्री श्रनिल कुमारी सक्सेना ने कमशः प्रथम एवं द्वितीय रहकर 'सुनीतिदेवी चल विजयोपहार' प्राप्त कर कालेज को गौरवान्वित किया। इसके परचात् गर्वंनमेंट कॉलेज मोती बाग में हुई कविता प्रतियोगिता में सर्व श्री बलभद्र श्रोभा प्रथम रहे।

फरवरी मांस की \(x\) तारीख को हिन्दी परिषद् की ग्रोर से विद्यारथयों ने ग्रागरा के लिये प्रस्थान किया एवं दो दिन वहाँ बिता कर ज तारीख की सुबह वाईिस श्राये। ग्रागरा की यह यात्रा हिन्दी परिषद् के ग्रब तक के इतिहास में प्रथम महत्र्व-

पूर्यां घटना थी। लग भग प० विद्यार्थी एवं अ्रध्यापकों ने इस यात्रा में भाग लिया।

इस वर्ष के चुनावों निम्नलिलित पदाधिकारी सर्वसम्मनि से निर्वाचित हुए।
प्रधान - रमेश कुमार चित्रा (fिन्दी प्रॉर्नस) तृतोय वर्ष उपप्रधान-कु० संतोष भाटिया (हिन्दी आर्नरस ) द्वितीय वर्ष
मन्त्रो-सरोज बाला मह्वा (दिन्दो ग्रार्नंस) तृतीय वर्ष
उप मन्त्री-१्ररुा कुमार सेठ (बो० ए० पास) तृतीय वर्ष
श्रागामी सत्रों में ग्रायोधजत होने वाले कार्यकमों में निम्नलिखित हैं:-
१. अन्तन्त: कालेजवाद विवाद प्रीतयोगगता।
२. भीमसेन मित्तल चलविजयोपहार कविता प्रतियोगिता।
३. ग्रन्त: कालेज कहानी प्रतियोगिता ।
४. कवि सम्मेलन ।
४. अ्रॉर्नस के विद्याधथयों के लिए शंक्षरिक भाष्या ग्र्रदि ।

प्रति वर्ष के कार्यंकमों के श्रनुसार हिन्दी परिषद निरन्तर प्रगति के पथ पर झ्रग्रसर है तथा उत्तरोत्तर सांसकृतिक स्तर को ऊँचा करने के लिये हिन्दी विभाग एवं विद्यार्थी बधाई के पाग्र हैं।

कुटंबु समाज जे गुएनि जो हिकु स्कूल श्राहे जिते भाउर ऐं भेनरु, ज़ लू ऐं मर्दे प। एा में गुदिजनि था, गाल्हिएईनि था, रहनि था। न फकति पतिरो पर जालू ऐं मर्द रस्तनि ते, बसियुनि ए गाद्दियुनि में मतिलबु त हर हर्धि पाएा में मिलनि था य। गदु कमु कनि था। तहिकरे छोकिरा एं छोकिरियूं जे कालेजनि में गद्, पढ़ंदात को ध्रांम्मानु कीन फाटु खाईंदो। Shakespeare चयो भाहे त: "Nothing is gocd or bad but thinking makes it so."

जेतोएीकि घरु ज़माने जो पाछ्रो ध्रना ताईं हिंद्दू समाज ते वयतु घ्राहे पर वक्ष में घएो फेरो श्रची चुको श्राहे । जानाने में तरकीक जा फीथा श्रािते वधी रहिया धाहिति ऐं जेकदुहि घसीं नौजबान उन सा गद्ध न हनंदासी त पुठिते रहिंजी वेदारीं। जेकदहिं छोकिर्युनि से सुठी तइलीम जी ज़ूरूत ॠदे एं को वाधारो करिएो धांे या हिक पहाके "The hand that rocks the cradle, rules the world" खे हकीकत बयाइएो धाहे त हू गढिजी तहलीम हासुलु कनि ए हथु हथ में दे ई बांह बे ली थी कमु कनि ऐं हिन्दुस्तान खे बियनि देशशनि जे भेट में चोटि घाढ़ीनि।

\section*{ही भूत द्ध巨तहान जा『घва}

ही भूत इस्तहान जा,
ही यमदूत यूनीवर्सिटीश्र्र जा,
दफाई़ि था भुर्हिंजी धरनि, विसराईन था मग्वान जो सिमिरनु।
खाधो पीतो बजे थो त्विसिरी,
ऐ ज़हिक लगे धी fिसिरी।
पना पुस्तकनि जा ए थहा। नोटन (Notes) जा दिसी,
दिलि मझ्न्नूत मुंहिजी बने थी सुसी,
सहारो गुोलिजे थो,
ऐ धाथतु फोलिजे थो-
कदहिं टिकायो जो दरु,
कंद़्हि ही, कदहिं हू मंदरु,
कद़हिं बीमार जी टहिल,
कदुहिं गरीज फकीर ते कहिल.
मन पने को बूटो ब्री,
मन पवे टुश्शा जो दरु खुली,
शयदि पवे पेपर जार्चींदड़ खे दया,
रसे न ज्ञाल सां, करे का मया,
लेखे लबु जो कोन्हे।

Statement about ownersbip and other particulars as required by Clause 19-D of Press and Registration of Books Act :
1. Place of Publication
2. Periodicity of Publication
3. Printer's Name :

Nationality and address
4. Publisher's Name

Nationality and address
5. Editor's Name Nationality and address
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders

Kalkaji, New Delhi-19.
Bi-Annual.
H.R. Sardana

Cambridge Printing Works Kashmere Gate, Delhi.

Radha Krishna Sud, c/o Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi-19.

Same as (4) above.

Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi-19.

I, Radha Krishna Sud, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

सचु चई विगा श्राहिनि चदुा,
त उसाटीह दींह चोर जा.
ऐ हिकुंदींदु साध जो
सो दींीुु अंदे शायदि इन्तहान जो।
दींह जे पढ़ाद्वश्र जा,
विजायमि समुभी सरहाईंश्र जा,
हागो थो हथ हाएां, हाइ!
बिना पालीप्र जे मरां हाइ।।
जिश्रं बीमारु को खर् ते पियो पियो करे,
मौत जूं घड़ियूं पल पल गुखो,
लेकिन
ही भूत इम्तहान जा,
यमदूत यूनीवर्सिटीक्र जा,
था बिलीक्ष वांगुरु कारि कनि,
भले कुए खे रांदि कनि,
न मारीनि थ। न जिया रीनि था,
त्रशंक्क्श्र जिया विच ते लटिकाई़ि था,
भवाइता ही भूत इम्तहान जा०
यमदूत ही गूनीवर्सिटीश्र्र जा।

\section*{जुग जुग जीए जबाहरलालु}

माता जंहिजी सरूप राली,
गोली लभे न श्राहिड़ी घरधयाएी,
पीउ वंडतु मोतीलालु.........जुगु जुग्र जीए जबाहरलालु
घीउ जंहिंजी इन्द्रा गांधी,
पीउ त्रिना जा रहे थी मांदी,
जबाहर जोतीश्र जी मशाल......जुगु जुगू जीए जवाहरलालु ।
अाज्ञादीश्र जो हो उपासकु,
शान्तीश्य जो हो हू चाहुकु,
ग़रीबनि जी हुन लधी संमाल —जुग्र जुग् जीए जवाहरलालु
श्रंपेत्जीश्र में हुन विद्या पिराई,
श्रंभेनज़ी खिलाफ्ुु हुन लड़ी लड़ाई,
संदसि ब् धीश्न जो दिसो कमाबु -जुगु जुगु जीए जवाइरलालु
बोलीक्ष तां जे लोक लड़नि था,
अंमें ज़ी हिन्दीश्म जे घ्यागि जलनि था,
तिनि लाइ हू श्राहे मिसालु —जुग़ जुग्र ज ए जवाहरलाबु
तोबां हो भारत खुशहाल,
तो बिनि घारे मारत बेहाल,
पूमन जो धाहे सुवालु -जुग़ जुग्र जीए जबाहरलालु।```


[^0]:    A way to increase world's effestive

