

## DESHBANDHU COLLEGE Kalkaji, New Delhi-110 019

Cditorial zionro


Editor-in-Chicf
PRINCIPAL LABH SINGH
Managing Editor
SHRI D. S. BHALLA


## $\mathbb{C b e} \mathbb{C o l l e g e}$ ftlotto

## Action Alone Thy Right

"To action alone hast thou a right and never at all to its fruits; let not the fruits of action be thy motive; neither let there be in thee any attachment to inaction.

Fixed in yoga, do thy work, O winner of wealth (Arjuna), abandoning attachment, with an even mind in success and failure, for evenness of mind is called yoga."
—Bhagradgita (II, 47-48)


The Chairman : Dr. V. P. Dutt, M.P

# Good Tatishes <br> from <br>  

Dr. V. P. Dutt<br>MEMBER OF PARLIAMENT<br>(RAJYA SABHA)

> 17. Balwant Rai Mehta Lane, New Delhi-110 001.

> 28th February, 1976.

I have great pleasure in conveying my best wishes to the students and the teachers and the entire community at Deshbandu College. The College Journal is a vehicle for intellectual development and expression by the students. It should be a matter of joy for those who have an inner desire to write to use this medium for self-expression.

The country is what its youth make of it. It is, therefore, for all of us to contribute our best to society and to fight against poverty, inequality, injustice and discriminations of all kinds. Situated as we are, there is no escape from hard work and sweat and toil. We have to recall the motto that Jawaharlal Nehru had always kept before him; in the famous words of Rebert Frost :
"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

V. P. Dutt

# DEAN OF COLLEGES 

University of Delhi, DELHI-110 007.

7th March, 1976.

When I look back to my three years of stay in Deshbandhu College, I honestly feel that this was the happiest period of my life. I was really lucky to have received so much of co-operation and help from everyone-students, teachers and karamcharis. There is also a second realisation that I made during this period. People in Deshbandhu College are very warm-hearted and there are no reservations when it comes to bestowing their affection. I was really lucky to be the recipient of these affections.

Being the oldest institution in South Delhi, Deshbandhu College has the capacity to emerge as the best college in this part of the city. It was a happy augury that the teachers, students and karamcharis had joined hands in achieving this goal. I can assure that my services would always be available to the College in this task.

Mohinder Singh

## PRINCIPAL

Deshbandhu College, NEW DELHI.

8th March, 1976.

I have great pleasure in conveying good wishes to the readers of the Dcsh-all the students, teachers and karamcharis. During the period of this one academic year that I have been your Principal, I have got willing and unstinted co-operation from all of you; I am grateful to you for this.

The College Magazine is the forum provided to our young students to develop the art of expression of their views. I am glad to learn that not only they have written for the Desh but that student editors have played a very prominent part in bringing out this issue of their magazine. I am sure they will continue to take active interest not only in their studies and in the 'Desh' but will also shine in every walk of life.

Labh Singh


Principal Mohinder Singh as Dean of Colleges at his Desk


Principal Labh Singh at his Desk

# DE S H 

Vol, $x \times 10$
1975-76
No, 1

## English Section

Staff Editor: Mrs. N. Khanna
Student Editors: Pradeep Uberoi \& Ashok Lavasa

## CONTENTS



## Editorial

$\qquad$
"I believe in music, I believe in love." These words from a popular English song would seem to epitomize the credo of the new generation, especially those who are addicted to Western music and who can adduce no other reason for this addiction than that music for them is synonymous with love and the concept of brotherhood. One woûld naturally assume that people who profess love for all mankind would not indulge in snobbery, a concept which negates integration, equality and in fact the very notion of love. Yet, quite paradoxically, it was a group of so-called music-lovers from a leading women's college in South Delhi who refused admission to some girl students of our institution. The occasion: A Western Music show organized by the women's college sometime ago.

There can very obviously be two ways to react to situations like this. The first would be to react emotionally and condemn the snob-culture that is prevalent amongst students today. However, a better and more mature way would be to leave such people to their own doings and try to analyse ourselves dispassionately. Perhaps such an analysis would lead us to the startling conclusion that we are in some way lacking and are, therefore, sometimes not accorded due respect. Of course, to say this is not to suggest that we are physically or mentally inferior to students from other institutions. The problem can be understood better if we acknowledge that the reputation and performance of institutions of higher learning is largely due to the force of the tradition they have behind them. Although every institution strives to create and sustain healthy academic and extra-curricular traditions, some are bound
to succeed to a greater extent than others.
While it would be ridiculous to suggest that certain institutions have no traditions at all, it must in all fairness be conceded that some perhaps do not happen to possess very inspiring traditions. This accounts for their lagging behind in academic and extracurricular spheres. But it must be understood clearly that nothing can be achieved by merely deploring the absence of good traditions. It is the responsibility of students, teachers and even karamcharis alike to contribute positively to wards the establishment of a healthy tradition. If in this process a demolition of certain outmoded and baneful traditions is required we must have the courage to do so. The words of Thomas Stearns Eliot seem to be relevant here, "Yet if the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its successes, 'tradition' should positively be discouraged. We have seen many such simple currents soon lost in the sand; and novelty is better than repetition. Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour.'" The last two sentences are particularly significant to our understanding of tradition. A tradition is always there. It remains for those who would like to benefit by tradition to put in the 'great labour' required to recorrect a good tradition and to wipe off the dust it may have collected due to neglect or misinterpretation. Eliot very rightly says that the word 'tradition' has a very wide significance and it takes more than an ordinary human being to make
a dent in any tradition. Anyone who would blindly criticise the functioning of a particular institution makes no more than a little prick in the tradition of the institution. In fact he will learn that what he mistook for tradition was only the superficial crust of the nobility of a tradition which lives on in the minds and hearts of senior teachers. On the other hand, no single person or group of people can claim to have established a new tradition. The positive achievements of the inmates of any institution can only be interpreted rightly if they are seen as a small but significant enrichment of some already existing tradition which might have lain dormant for sometime.

The current academic year happily has been marked by an atmosphere of peace all round. The healthy effects of this atmosphere can be perceived by anyone who has been interested in the activities of the students. Our own institution has been doing remarkably well in cultural and extra-curricular fields. We have been very ably and successfully represented in various debates, quizzes and music competitions held in the colleges of this University. Our sports squad too has been doing very well. The debate as to the causes of this spurt of activity is futile. What matiers is to recognize that we now have an opportunity to revive and maintain our good traditions. We are fortunate in this context to have an extremely co-operative and sympathetic Principal in Shri Labh Singh. We can afford to be confident that with his support and guidance our college will continue to improve its performance in all fields of academic life.


Inauguration of the Boys' Common Room : Dr. Dutt cutting the tape

Inauguration of the Students' Cooperative Store :
Shri A. C. George, Union Minister at the tape



Administering the Oath of self-employment to students is Shri A. P. Sharma, Union Minister

Shri Shah Nawaz Khan speaking about his Chief during Netaji Subhash Chander Bose's Birthday Celebrations


## ON WRITING TO

## MOTHERS-IN-LAW



MOHAN SUBRAMANIAN :B.A. (Hons.) III Year

I believe that the toughest jobs I have, done in all my long and weird life are the periodic letters I write to my mother-inlaw. Bachelors may snigger at me with disdain but, believe me, I speak the truth.

What is wrong with "Dear mother-in-law, how are you ?" Nothing, you'll rightly say but then you don't know my mother-jn-law. When I wrote thus, pat came the reply: "Wasn't she my wife's mother and, therefore, my mother; and what did I expect her health to be and anyway why was I so concerned about her health at all?" "Discretion is the better part of valour," said some idiot (perhaps he is ignorant of the existence of my mother-in-law) and following the rule, I kept quiet. But a new letter followed asking.me if "I had forgotten
all about my wife's family and why I wouldn't write about my wife who-poor soul! (according to her mother)-was burdened with house work." Huh! The only day my wife worked in the house was the day she brought me tepid dishwater and charred slabs of something supposed to be coffee and toast to keep me occupied while she extracted my cigarette allowance for some dark designs of her own. Chips of the old block indeed 1 Now I understand why her father patted me sympathetically with tears in his eyes on my wedding day, while pressing me to take some champagne.

But I had to reply: I snatched some time off while the kettle was boiling and wrote out a very apologetic one : stating that I had been extremely busy, that I hadn't meant any harm in asking about her health and that to judge from her weight my wife was perfectly okay; regretting that I couldn't write more since she was always in some tournament or the other; pointing out that when I did see her she seemed to be wearing some stupid make-up mud-pack which blotted out her face; concluding the letter with sincere respects as I took leave of her (My mother-inlaw, not my wife!)

The immediate result of all this was that the kettle boiled over and I hopped around, scalded, bumping into kitchen utensils and earning an exasperated "Oh you men, can't you (men) do anything right?" from my wife who had just come in, unmindful of my being confined in bed for a couple of days !

Dear mother-in-law countered with a most unflattering epistle, severely censuring my delay; in spite of reasons given and, "what
"I was a medical student at Carnaby College," he began without further ado. "It was a weekend, and we had nothing to occupy us, so we decided to visit the 'Malarn House'. It was reputed to be haunted, so five of us decided to break the legend. We were all medical students, and were by necessity phlegmatic. Coming in touch with death every day at the College of Medicine, we could not be otherwise. We were on motorcycles and reached the house at eleven."

Here he swallowed convulsively and his knuckles whitened under the pressure of his fingers. "In the night", he continued, "at twelve O'clock, to be more precise, the alien in the house would die a violent death, says the legend. We slept together in our sleepingbags. The house was cold and dark. Cobwebs straddled the rooms from end to end. I could not sleep easily and after some time I heard a vague thumping sound to my left. D'Arcy was sleeping on my left. I turned over and saw D'Arcy, his lips curled high, his teeth gleaming in the moonlight. Saliva dripped from his mouth and he was hitting his head on the stone floor with great ferocity. His head cracked and an ominous red stain spread on the floor. I knew then that D'Arcy was dead. Screaming I woke the others, and leaving poor D'Arcy we fled.

The next day, the Dean went to the police to bring D'Arcy. They found his body lying mangled in the garden-a hundred yards away from the place where we had slept. The four of us were arrested and then acquitted. No evidence, you know. He paused. His eyes were remote, far away. Outside, the rain drenched the thirsty ground.

The train rushed over the points. The rain pattered softly on the window when James spoke again. "That was five years ago. Every year since, on the 16 th of December, one of us-one amongst us five-died.'
"Startled I looked at my watch. Sixteenth of December! The time nearly eleven !"
"All the others are dead," he continued, "they died hitting their heads on the floor. Their bodies were found mangled. a hundred yards away. In one hour's time .," He shuddered and began sobbing. Presently he controlled himself and said simply, "My parents do not know of this. I wanted to save theme trouble of finding my body."

The train slowed down and stopped to the screech of brakes. Eire. I disembarked and looked at the time. Eleven-thirty! The train moved off with a deafening whistle. I saw his fear-stricken face at the window. Something pulled at my heart-strings. Eleventhirty! Half an hour more! His was indeed a hurried journey to the unknown!

$$
\begin{array}{ll|ll}
-0 & 0 & 0
\end{array}
$$

He was a golf maniac. His wife was crazy about auctions. Both of them talked in their sleep. A guest who stayed with the couple overnight told of being awakened at mid-night by a loud cry of "Fore!" from the golfing husband. "Four and a quarter !" yelled his wife. And quiet reigned again.

## THE MAGIC WAND : TWENTY-POINT PROGRAMME

Democracy was at the cross-roads. A stalemate was there. Constructive activity was at a stand-still. Instead there were signs of deterioration in public life which would only pave the way to destruction in the country. Under the guise of chauvinism the fascist forces of communalism and regionalism were raising their ugly head. Government was being paralysed-its authority flouted and its administration thwarted at every step. Confrontation appeared to be in the offing. The opposition-a strange conglomeration of rightist and leftist forces-was marshalling itself for a show-down, little bothered as to
what catastrophe it would bring in its train. Only some evil powers could gloat over the situation and revel in this impending dance of death. To every sane citizen the darkening clouds looked ominous, auguring ill for the people of the land.

At this juncture India brought to the forefront the Leader of the Nation as, according to Dr. Rajendra Prasad, this country has always done. Already at the helm of affairs, Mrs. Indira Gandhi felt convinced that stern action rather than soft gestures was the immediate need of the hour. It must have been a hard decision for her, involving as it did, strong measures of discipline against some of her erstwhile colleagues and friends whom she had respected. But she must do it without demur. She must prefer principles to persons. As the Prime Minister of India she must do her duty to the country irrespective of the stature of the people involved. She must lead the nation out of the impasse.

It must be appreciated that the Prime Minister rose to the occasion at this crisis not in a negative way but in a very positive manner. More than stopping the nefarious activities of the self-styled patriots she stressed the need for being constructive in our

## D. S. MANN <br> ( Lecturer in Physics )

approach to the problem. Almost simultaneously with the proclamation of the Emergency in June 1975 she enunciated what has
come to be knowi as the Twenty-Point Programme; and what is more important, she took and is taking immediate steps to implement it. Legal hurdles which consume a lot of time in quibbling have been put aside for the moment lest the programme should be shelved on such flimsy pleas. As a realist she knows better that 'the letter killeth but the spirit maketh alive'; and this spirit of the Programme must prevail-it must triumph. And for this purpose she realises that time is of the very essence: bis dat qiii cito dat (he gives twice who gives quick). That is why the programme is work-oriented and timebound. No dilatory tactics would be permitted. No corrupt machinery would hold itto ransom any longer! Every Indian must know how to do his duty like a disciplined soldier of the land. No dilly-dallying-nothing hanky-panky! Everything clean and clear-that is the demand of the hour. Give before you get-that is the law of the land. Let production pick up; let luxury go; let austerity, simplicity and sincerity be your watchwords. That way alone lies salvation for us and our brethren!

The core of this Twenty-Point Programme is socio-economic justice without which political freedom loses its meaning. The possession of a vote may bloat our heads but by itself it does not fill the stomach, clothe the bady or educate the mind. What is really needed is an adequate and honourable life at the social and economic level. Whatever resources are available in the country must be tapped and exploited to the full in order to augment its wealth; but what is more relevant today is that the machinations and manipulations of the monopolists must be put down ruthlessly. The anti-social elements, such as blackmarketeers, hoarders and profi-
teers, must be eliminated and the poor who earn with the sweat of their brow must be encouraged and elevated. The gap between the rich and the poor must be narrowed down and egalitarianism brought about. The strong section of society must merge with the weaker one so that all come to have a sense of participation in what Nehru cailed "the mighty adventure of building up a prosperous India." For this reason the industrialists must conced the claim of their workers in management and treat them as theirco-workers rather than mere workers; and also yield due place and give necessary assistance to young entrepreneurs. The landlords must climb down and associate their tenants with themselves on an equitable basis. Indebtedness must go so that the common man must have his legitimate interest safeguarded in the manufacture and distribution of essential commodities so that he is not a helpless victim of inflation. The growing children must have their share of education, health and nutrition, safe from those who have been exploiting them so far for their own ends; and in due time these young people must be guaranteed an honourable place in society.

It is gratifying to note that the Government is doing its utmost in this direction. All departments have been activated and are moving earnestiy and energetically to this end. No red-tape is allowed to stand in its way. No corruption is tolerated from any rank to vitiate the advent of the good day now approaching. It is but proper for us to put our shoulder to the wheel (the true and loyal citizens that we are supposed to be) and thus be the harbingers of the dawn that is going to be here!

I jumped out of the taxicab and hurried out on to the platform. Over the public address system, a rich contralto voice spoke--"Northern Express-_Leaving for Dublin at Ninteen Hundred hours on Platform number 2." That was my train. I slung my mackintosh over my shoulder and dashed acrose the overbridge to Platform number 2. Just then my train gave a warning whistle and, using my suitcase to advantage, I pushed my way upto the first class compartment and entered the train. I sunk into the luxurious berth and heaved a sigh of relief. The train moved forward with a jerk. As it ran slowly away from the platform sweet-meat vendors moved away; and as the train gathered speed I could hear the contralto voice again, though faintly, requesting a certain Mr. Gomez to report to their office as their son was waiting for him there.

I turned away from the window and surveyed the cabin. Only one other person was present--and two other berths were empty. I smiled wryly. Not many people would travel such a short distance at this time of the night. I had to go to a village four hundred miles in the interior from Eire. From Eire I intended to take a local train to the village. These business conventions were the very devilI mused. "Be there at six in the morning", said my boss. I had hardly fifteen minutes to rush home, pack a bag, explain the situation to my wife and catch the train.

I turned to my companion. He seemed a sallow emaciated person, though he could not have been more than iwenty-ihree years old. Then helfted his face. I was shocked to see his face. So thin! So weary! As if he was already tired of life; filled with ennui.

## $A$

## HURRIED JOURNEY


A. MOHAN
B.Sc., Zoo. (Hons.) I Year

His eyes opened and he stared at me for a brief second. I nearly cried out on seeing his expression-one of overwhelming fear. What? Fear at twenty-three ? Fear of what? I was perturbed, and I must have shown it, for he leaned forward eagerly and began speaking, "Hello ! My name is James Morton. I must speak to someone, for I am scared." He gazed fearfully around the cabin. His expression was one of such grotesquenay bizarre--fear that I said soothingly, "Come now! No one will hurt you! Tell me what is bothering you."
"I was a medical student at Carnaby College," he began without further ado. "It was a weekend, and we had nothing to occupy us, so we decided to visit the 'Malarn House'. It was reputed to be haunted, so five of us decided to break the legend. We were all medical students, and were by necessity phlegmatic. Coming in touch with death every day at the College of Medicine, we could not be otherwise. We were on motorcycles and reached the house at eleven."

Here he swallowed convulsively and his knuckles whitened under the pressure of his fingers. "In the night", he continued, "at twelve O'clock, to be more precise, the alien in the house would die a violent death, says the legend. We slept together in our sleepingbags. The house was cold and dark. Cobwebs straddled the rooms from end to end. I could not sleep easily and after some time I heard a vague thumping sound to my left. D'Arcy was sleeping on my left. I turned over and saw D'Arcy, his lips curled high, his teeth gleaming in the moonlight. Saliva dripped from his mouth and he was hitting his head on the stone floor with great ferocity. His head cracked and an ominous red stain spread on the floor. I knew then that D'Arcy was dead. Screaming I woke the others, and leaving poor D'Arcy we fled.

The next day, the Dean went to the police to bring D'Arcy. They found his body lying mangled in the garden-a hundred yards away from the place where we had slept. The four of us were arrested and then acquitted. No evidence, you know. He paused. His eyes were remote, far away. Outside, the rain drenched the thirsty ground.

The train rushed over the points. The rain pattered softly on the window when James spoke again. "That was five years ago. Every year since, on the 16 th of December, one of us-one amongst us five-died.'
"Startled I looked at my watch. Sixteenth of December! The time nearly eleven !"
"All the others are dead," he continued, "they died hitting their heads on the floor. Their bodies were found mangled. a hundred yards away. In one hour's time .," He shuddered and began sobbing. Presently he controlled himself and said simply, "My parents do not know of this. I wanted to save theme trouble of finding my body."

The train slowed down and stopped to the screech of brakes. Eire. I disembarked and looked at the time. Eleven-thirty! The train moved off with a deafening whistle. I saw his fear-stricken face at the window. Something pulled at my heart-strings. Eleventhirty! Half an hour more! His was indeed a hurried journey to the unknown!

$$
\begin{array}{ll|ll}
-0 & 0 & 0
\end{array}
$$

He was a golf maniac. His wife was crazy about auctions. Both of them talked in their sleep. A guest who stayed with the couple overnight told of being awakened at mid-night by a loud cry of "Fore!" from the golfing husband. "Four and a quarter !" yelled his wife. And quiet reigned again.

## TWO SCULPTORS



## N.S.S -A BEFITTING CHASSIS FOR YOUTH DYNAMO

|| $|\mid$
Youth is a temporary phase in human life. Yet it is a period when one's energies and enthusiasm are at their climax. A youth is always in search of an ideal that can inspire him in his onward march of life and that he could translate into reaiity. At the same time he resists anything forced on him. He is inquisitive and feels that every question must have an answer and every problem a solution. Moreover, he wants to discover these answers for himself. He is generally inclined to condemn and discard anything that does not suit him and seeks to know the how and why of everything.

This adventure of knowing and search of an ideal, however, has its own risks and pitfalls. At this formative stage youth needs constant guidance, persuasion and a worthwhile channel for the out-let of his enthusiasm and energies. The National Service Scheme has been envisaged to provide such a channel to the student youths. It enrolls under-graduate students on a voluntary and selective basis and involves them in community service and national development work. Thus it is an educational attempt 'to link theory with practice, intellectual studies with manual labour, academic pursuits with community concerns and to inculcate social commitment in academic unity'. It offers comprehensive programmes and projects for the knowledge and skills acquired by the students to be utilised for the service of the community so that the educated youth may not remain alienated from the society and can become active participants in all its functions and activities.

The N.S.S. volunteers adopt areas in villages and urban slums for continuous work of development. They take up projects like socio-economic surveys, cleanliness of the adopted areas, cleanliness and maintenace of lanes and roads, personal hygiene, sanitation; literacy drive and non-

H. S. MALIK<br>(Senior Youth Officer, NSS )

formal education, i.e., education to the farmers on improved methods of crop production, care and management of animals,

## $\mathbb{C}$ brre $\mathbb{C l}$ Jeprs for <br> Entrepreneurship flotioation Course



Principals \& Lecturers with the Prime Minister


Students with the Prime Minister after completion of the Course


Shri Jagjiwan Ram, Union Minister, releasing Dr. M. P. Singh's Book on 'Chhatersal'


Principal Labh Singh inspecting the N.S.S. Camp
soil and water-testing, balanced use of fertilizers, economic use of irrigation water; house management as well as the removal of social evils like early marriages, the dowry system, unplanned families, untouchability; preventive measures against the spread of diseases, provision of medicines to the sick; tree plantation, installation of Gobar Gas Plants; organisation of Youth Clubs and opening of reading rooms, etc.

This is indeed a comprehensive and meaningful programme of action under the NSS in which the idealistic youth can participate to find themselves and to enhance their sense of belonging to the community in which they live. The student youths hold special camps during vacations in areas specially aciopted by them so that intensive efforts could be made in collaboration with the various departments of the Government, viz., Community Development, Agriculture, Health, Panchayats, Forest Department, Cooperative and Public Relation, to develop the adopted areas more specially. These camps train the volunteers in disciplined co-operative team-work and leadership in the organisation and administration of personnel and projects. They also give them a valuable opportunity to come in intimate contact with people living in the areas and their conditions infuse a new dynamism in them.

In this way NSS enriches the education of the volunteers as well as helps in creating viable community assets. Moreover, it tries to mould the very way of life and character of the youths who work in this scheme. When the students involve them-
selves in understanding, analysing and finding out solution to the individual as well as social problems and when they work with the masses on various projects, their negative attitude of rejecting or condemning everything is replaced by a sense of compassion for the limitations and miseries of the people and a sense of responsibility for improving their lot. Their association with the downtrodden fosters tenderness, sympathy and sincerity in their youthful hearts and trains them to overcome cheerfully difficult situations, dejection and discord. The needy ones who demand their urgent help provide them with opportunities to relinquish their own claims and a spirit of humility and generosity towards fellow human beings is generated in them.

For an N.S.S. volunteer life becomes a social heritage to be developed physically, mentally and ethically through joint efforts for the good of the society as a whole. To him humanity becomes synonymous with God and social service takes the form of a religion. He begins to look at and understand problems from the other person's point of view and seeks happiness in helping rather than imposing himself on others. Thus his mind and heart become oceans of love in the active flow of which lies a joy for over. The N.S.S. volunteer feels that his life becomes purer and more meaningful only when he is able to help the needy individuals in solving their problems. In this way he actually lives the N.S.S. moito : Not me but You.

It is a profound truth based on wide experience that whatever one tries to believe becomes in the end the belief for him. So
let our 200000 N.S.S. volunteers inculcate the spirit of secularism, democarcy and socialistic pattern of society among the masses and develop their faith in these noble ideals through their own practice. The present situation in our society gives perhaps the richest opportunity to them to exhibit their talents and use their wholehearted devotion to service and duty in the challenging task of the eradication of illiteracy from the country and the implementation of the twenty-point economic development programme announced by our Prime Minister. We should leave no stone unturned to achieve the desired ends of this development
programme and wipe out illiteracy and poverty from India so that the country could go forward in its work of progress and justice.

This is a gigantic and challenging task which would require relentless efforts of our youths, the teaching community, men and women in service, retired personnel as well as the public at large to whom these words are submitted in the hope that they induce them to have a clearer recognition of the true significance of the N.S.S. and to offer their mite in activating its programmes more fruitfully.


A woman to an optician as she studied the eye chart: "Your spellings are atrocious".


A bachelor asked a computer to find him a perfect partner: "I want a companion who is small and attractive, loves water sports and enjoys group activities."

Answered the computer: "Marry a penguin'".
[ 14 ]
"College life ! I can't explain it in words, it is excellent. Very charming. It is far better and more enjoyable than the monotonous life of school; we enjoy full 'freedom' in the College."
"Freedom—what sort of freedom?"
"Freedom: we do whatever we like. Nobody to check us. We don't worry about our classes. Our sweet will; whether we attend a class or skip it. Moreover, no home task here."
"But how can you appear in the exam until you attend the required percentage?"
"Yes; but what of that? We have thirtyfour percent at our disposal and what is more, many tricks to make up-'Proxy', for example."
"Proxy! what's that?"
"It is a paradox. Absent from the class and yet present! You may wonder, but you wlll know better when you are here."
"Your teachers can't detect?"
' $N o$, how can they? There are nearly a hundred students in our class. When they don't know our names how can teachers recogníze our voices?'"
"Don't you think you are deceiving your self-not your teachers? will mean great difficulty at the exam."
"Oh! no, nothing of the kind. We are not afraid of examinations because our University is a living symbol of patience and perseverance. We have four papers a year. We pass in as many as we can and leave the rest for the next year.
"What! the University does not fail any one?"
"No, remember," I said, "Our university has motherly generosity. We are promoted to the next higher class if we score even twenty-five percent marks in the aggregate and this we easily managə to do by mutual co-operation in the Examination Hall."
"I am amazed at the University's mystic tolerance and impressed by its largeheartedness and magnanimity. At such a rapid pace of progress illiteracy will soon vanish from our country."

We were walking through the marketplace. Suddenly my friend stopped in front of a pan shop. He wanted a 'refuel'. I had never seen him smoking during the years of our intimacy; shocked, I asked, "Have you started smoking?"
"Of course! this is the first thing a college student learns to do. Don't you know this is essential for personality development and making friends?'"
"But it is a health hazard."
"Who cares? All nonsense. You must have seen many people smoking-and yet they have good health. I think you are still under the spell of old people who have a habit of poking their nose in our (young men's) affairs. Don't you know that one should see things for oneself-rather than listen to the admonitions of the obstructing."
"Poor people! they are only wasting their remaining breath."
"Don't waste your precious time in pitying
others. Just do what that wise man said, 'Eat, drink and be merry, for tomorrow you die'."

I was pondering over the sincere advice my friend gave me. I was listening to him attentively. He halted all at once-his tongue stopped functioning, his eyes glaring and his spirits roused. He was staring at an Eve, who was wantonly loitering by our side. Lo, behold! my friend started singing a Hindi song. I was surprised to see this sort of behaviour from a boy who not cnly shunned the other sex in his school days but also denounced Eve-teasing. I asked him about this change in him.
"You call it Eve-teasing? No, no, you are mistaken, my friend. It is not Eve-teasing; it is Eve-praising. Perhaps you don't know that the girls spend a lot of their precious time at their dressing-tables to adorn themselves with cosmetics and provoking dresses; and if they do not get the proper response from our side they will be discouraged. So I think that appreciating their beauty--artificial or natural-is our aesthetic obligation."

On our way, I asked him, "Is it a holiday to-day?"
"No, I am coming from the college."
"From college and without books !"
"We don't need all this paraphernalia."
"Don't you note down what your lecturers teach ?"
"Who would listen? Do we go there to bury their lectures in note-books? Let them
live alone. We go to the classes only for attendance."
"Why? Notes are very useful for the exam-else you have to labour hard to make notes yourself and in the last term it is not easy to get books from the library as they are much in demand."
"Notes from library books! What are you talking? We don't do that."
"Then what do you do ?"
"We tear away the necessary pages from the library books and retain them with ourselves."
"This way you are damaging your library and harming your college-mates. Aren't you ?"
"Who bothers ? We solve our own prob-lem-that's all. The more innocent can seek
help from public libraries."

Running came the bus, and running went my friend. But he revealed to me some of the secrets of higher education. Aristotle said: "Educated men are as much superior to uneducated men as the living are to the dead." Then are students, like my friend, in any way, better than the dead ? No, and yet, sadly enough, our institutions are flocked with students of that temperament and no better. And in this muddle both the weak and the intelligent suffer. Let me remind my friends that "Education is not a preparation for life; it is life itself," and upon the true education of the youth depends the fate of our country. A human being is not, in any proper sense, a human being till he is truly educated. Quintilian!shout loudly, shout till thy voice pierces into the ears of the youth: "Those who are dull and unteachable are as abnormal as prodigious births and monstrosities."

When an American wife says, "Would you get a handkerchief for me from upstairs ?" her husband will get it for her.

When a Chinese wife makes the same request, her husband will tell their child, "Go upstairs and get a hanky for your mother."

When an English wife asks for it, her husband will say, "Have you broken your leg or something?"

When an Indian wife asks for it, her hsband would fetch it and then add, "Ay ji, I dropped my pencil while I was upstairs. Will you get it for me?"


The husband is away on tour
Time for you to score!
Remember the time he won at school-
Now you will show the esteemed fool.
Too late!
She is a young divorcee
And wants you to marry:
"You know how it is
In short you know how 'tis."
In your confusion you stutter,
While she with increasing vehemence mutters;
You talk of free love--
Al'mighty above!
She can get no job
So who's to supply the corn and cob ?
That's her outlook.
He's no schnook
But of course, he still loves her-
"Oh what a lovely flower !"
He stoops to pluck-
In the flower's slight
She recognizes her plight
And turns over and dies !

At midnight he wakes---
Trembling all over,
He does not believe the search over!
What was that sound-
A burglar or a hound?
He steals into his room
In his hand trembles a broom!
"What's that by the window ?"
Just a discarded coât,
The startled old goat;
Dare he get into bed -
What if he wakes up in the red?
"What if he dies?"
In vain he tries
To fight down the fear
Which at his heart does tear.
No, no, it cannot be so-
It cannot end so soon;
No one did he wrong
Who was so strong.
Yet the doubt lingers
While nervously the tapestry he fingers !
They say desperation lends strength :
It may be she with a dagger,
The thought makes him stagger!
Clutching his head he reels
While memory, the devil within, reveals -
"Oh God save me !"
In desperation he shrieks
Banging his head on the balcony-
To his death he leaps!

"Where is the painting of the six nudes ?" A man asked a museum official.
"It's hung on the second floor now," came the reply. "We have to move it constantly to ensure that the carpets wear out evenly."

## Homage to SHRI GURU TEG BAHADUR

It is a privilege to be asked to write on this sacred occasion: the celebration of the Tercentenary of the Ascension and Martyrdom of Shri Guru Teg Bahadur who was the ninth Guru in the most revered hierarchy of our Sikh Gurus. The soil of Delhi has been sanctified for ever by the consecrating touch of his blood-drops which fell on it when the executioner chopped off his head under orders of the bigoted Mughal Emperor Aurangzeb. The great Guru's death was martyrdom, pure and simple. It is the cause, and not the death, that makes the martyr. All of us know the cause. He made the supreme sacrifice with the full consciousness and conviction that nothing
short of it would have stemmed the tide of the then rampant religious persecution and denial of freedom of worship to individuals of all castes and creeds as they deemed proper. He believed that there is one God and the different religions were so many different ways of finding out the Ultimate Truth and establishing human relationship with the Divine Being. Religion could not and should not be forced upon individuals at the point of the sword. The tyrant may kill the bodies of his victims but he will always fail to win over their hearts to his own beliefs. "The body of all true religion," said Burke, "consists, to be sure, in obedience to the will of the Sovereign of the world, in His declarations, and in the imitation of His perfections." In espousing the cause of the Kashmiri Pundits, who had approached him for help, Guru Teg Bahadur was not serving either his own ends or that of his own church. He was championing the cause of human dignity, peace and freedom. Today all these are guaranteed to us in the Preamble to our country's Constitution. Three hundred years ago, only a Yogi of the calibre of the great Guru alone could have possessed the vision of secular democracy replacing despotic autocracy in this God-blesed land. Thus in his death he achieved immortality in more than one sense. It is true that physically he is not

Prof. R. K. SUD (retd.)
(Formerly, Editor-in-Chief, Desh)
in our midst; yet his Presence moves around us and his voice reverberates within our hearts and awakens our otherwise slum-
bering souls to worship the Great Master and invoke Him not for material gifts but for His blessings and grace.

Our age is the age ot scepticism and we neither readily believe in martyrs nor in martyrdoms. Guru Teg Bachadur's martyrdom, however, is an historical fact and we must admit it even though we may have to lower our heads in shame and beat our breasts in remorse. In the words of Dr. Ganda Singh, the celebrated Sikh historian, there is no doubt about the historicity of the appeal of the Brahmins of Kashmir to Guru Teg Bahadur. In Guru Gobind Singh's Bachiter Natak: Apni Katha we have a confirmation of the mariyrdom and its immediate cause. The tenth Guru's assessment is more in the nature of a revelation of his. father's greatness and the essential nobility of his sacrifice. He wrote:
"When I was mature enough,
To shoulder duties and responsibilities, My father left for the Heavenly Home;

He sacrificed his life
For protecting the rights of the Hindus,
To wear their sacred thread and frontal marks;

In this Kal age of ignorance,
Guru Teg Badhadur performed a supremely heroic act;

He gave up his head without uttering a word of sorrow,

For the sake of righteousness (i.e. dharma);
He did this great heroic deed.

He readily gave up his head
But did not give up his conviction "
(In the freedom of worship for all).
He refused to perform a miracle;
A cheap way of fooling people;
True prophets of God are ashamed
Of displaying their occult powers."
If Guru Teg Bahadur gave up his head for the sake of righteousness without a word of sorrow, it was because his sacrifice was made in fulfilment of his mission in life. The manner of fulfilment was in accordance with his character and faith. Macauliffe has recorded the Guru's words in his History of Sikh Religion thus: "He who is angry with the Guru without cause shall obtain his deserts. I do not desire to annoy anyone. The Guru's love and kindness are at the disposal of all. I have received Guru Nanak's order to cause the True Name to be repeated throughout the world." These words he had uttered when he was deprived of the right to Guruship and chased from place to place by his enemies, the pretenders to Guruship who were, in fact, greedy for wealth and power. The same generosity of spirit and large-heartedness he showed towards his oppressors and executioner. To him forgiveness was an attribute of the Divine and of the great Master. There is not a single word of rancour or revenge in the whole of his Bani, which is supposed to have been composed during the period of his imprisonment. He was fearless; yet he was peace-loving. His strength was the strength
of his faith. Did he hemseif not say:
'God is the Saviour of the fallen,
God is the dispeller of fear:
He is the Father of the disinherited and destitute,

Sayeth Nanak: He ever dweils within.
He who fears no one,
Nor strikes fear in any one
Consider my mind, sajs Nanak
Such a man to be a sage.'
All the strength of Guru Teg Bahadur and it was immense-was in promoting his own spiritual welfare. His chief concern was the spiritual, moral and economic well-being of his followers and not amassing either wealth or power. He was the humb!est of the humble beings and completely free from. prejudices and pretens末ions. His only ambition was his salvation. He wrote in his Bani:
"O Mother, How shall I know my Lord?
My mind is enveloped by the darkness of ignorance and undue attach申ment.

The whole life! wasted away, deluded by doubt my mind was never in poise.

I was lured by vice, and my mind remained defiled by $\sin$.

I never joined the society of the holy and sang not the praises of the Lord.

Sayeth Nanak: 'O Lord, I am devoid of all merit. But bless me Thou with Thy refuge."

It is said that men will wrangle for religion; write for it; fight for it; anything but live for it. Guru Teg Bahadur not only died for his religion, he lived for it and he lived with it. Had he been allowed a longer spell of Guruship, unmolested by his enemies and oppressors, he would have surely established a community of God-fearing men and women. Unfortunately that was not to be. His life, in brief, was an example par excellence of what Jeremy Taylor calls 'Holy living and holy dying.' He knew his destiny right from the beginning and quietly waited for the Divine Call to act. He must have said to himself what Miiton had said when he attained the age of twenty-three without having anything to his credit:
"Yet be it less or more, soon or slow,
It shall be still in strictest measure even,
To the same lot, however mean or high,
Toward which Time leads me, and the will of heaven;

All is, if I have grace to use it su,
As ever in my great Taskmaster's eye."

If you stand before the portrait of Guru Tog Bahadur, bowing down your head in reverence and prayer, you will visualize a handscme face, beatific and radiating divine glory. His eyes are deeply serene with his look focussed upon the Vision Divine within himself and manifested without and all around him-eyes full of peace and compassion, reflecting a mind at peace with itself and with the rest of the worid. Upon his lips plays a gentle smile that indicates that he has


Col. B. H. Zaidi awarded Padam Vibhushan in 1976


Lt. Gen. K. P. Candeth, Director-General, Youth Services inaugurating Entrepreneurshin Motivation Course

## Extrusion mertures



Shri G. Ramchandran, ex-M.P., on "Relevance of Gandhi Today"


Shris. Ratnakar, Divisional Manager Canara Bank on "Self-employment for Students"


Shri Chakradhari Agarwal of NAYE on "Self-employment Opportunities for Students"


Dr. G. L. Bakshi, Chairman,
Central Board of Secondary Education on "New Pattern of Education"
understood the mystery of Godhood and the creation of life and death, of here and hereafter; and that he knows the ways of transmuting the fleshly dross in the human mind and heart into pure gold worthy of being offered at the Lotus-feet of the Great Master. Human passions are man's worst enemies which are like a drag on him in his upward path. Through the grace of his Guru and through meditation Guru Teg Bahadur had discovered the path to Enlightenment:
"O Mother, I have obtained God's name as my wealth;

My heart hath ceased to wander and lain down to rest.

Worldly love and selfishness have fled from my body, and pure spiritual knowledige hath spring in me.

Avarice and worldly love cannot touch me; I have embraced God's service.

When I acquired the jewel of the Name, the fear of continual birth was at an end.

When all covetousness hath departed from the heart it is absorbed in special happiness.

He to whom the Ocean of mercy is compassionate, singeth His praises.

Saith Nanak, this form of wealth some rare holy man obtaineth."

If we wish to have his blessings we should try to emulate him and follow the path shown by him. The easiest way to invoke God's Grace Abounding is io lead a life of righteousness, for it alone qualifies us for receiv-
ing it. We have to earn it by doing good deeds, by recitation and hearing of the Holy Word, by cherishing pure thoughts and by nourishing chaste feelings. We cannot have it just for the asking, much less command it by show of wealth and power. "Soft as a rain cloud," Guru Teg Bahadur's songs awaken the dry-as-dust hearts of men and women. Permit me to quote one of his most famous hymns:
"Ye who seek after Truth, cast your vanity!
Lust and wrath are wasteful companions. Flee them

By night, by day! Only that spirit is wakeful
That with an equal mind confronts happiress and suffering,

Glory and shame, that regards joy with as much detachment

As pain, as sorrow! that is indifferent to praise,

That is indifferent even to blame, the world's blame,

And that seeks the blissful Nirvana. Nanak,
That seeking is the hardest of all games :
Only the Enlightened Ones master it.'"
Guru Teg Bahadur was one such rare Enlightened God-man. When his spiritual self possessed him, his delight burst forth in unpremeditated profuseness. The Saint at that time became the Singer of Divine Lays. To quote from Holmes :
"In his own verse the poet still we find,
In his own page his memory lives enshrined,

As in their amber sweets the smothered bees,-

As the fair cedar, fallen before the breeze,
Lies self-embraced amidst the mouldering trees."

In his hymns Guru Teg Bahadur sings with grateful heart of his soul's bliss for which he is indebted to His Guru and His Maker. This was to him compensation more than enough for all the trials and tribulations he had suffered during his earthly sojourn. Those of us who recite his hymns are sure to find solace and comfort enough and to spare for carrying on our daily duties. It is erroneous to say that the recitation of holy songs and reading of scripures and biorgâphies of saints and prophets make us other-world-minded. On the contrary they make our lives meaningful and our conducts virtuous. Guru Teg Bahadur's Bani is deeply pious and full of monotheistic overtones like the rest of the Bani in the Adi Granth. Its appeal is universal; its thoughts catholic, theistic and monistic. This cannot be better illustrated than by the well-known and oftrecited hymn:
"Wherefore go to the forest in search of God?

He is all pervading and ever detached;
He is the indwelling Spirit in Thee,
Just as the image is raflected in every

So the light of God dwells in thine own soul.

The supreme Truth, the Guru has revealed.

Within and without, the One you must see.
Says Nanak, without realizing your true self,
The mind's delusion shall never be dispelled."

The highest truth in vivid and familiar poetic imagery takes us as far back as the Upanishads and Socrates. No amount of repetition will stale its flavour; on the contrary repetition enriches its value.

Guru Teg Bahadur has compared the Indwelling Spirit to the image in a mirror. Needless to say the vividness of the image will depend upon the quality of the mirror in which it is reflected. If our hearts are pure and our conduct righteous, the Divine Image within us will be of the purest ray serene. In our own humble way we should be as close to our Guru in heart and soul as we can be.

In the words of Swami Muktananda, "the truth is that when the Lord is pleased with you He will direct you to the Guru; and when the Guru is pleased, he will direct you to God. It is only when the two come together that you have the divine union. Guru and God are the two wings of the bird which takes you into the land of peace."

Guru Teg Bahadur's auspicious birth was a precious gift of God to us. He was assigned a very important task-a task which was
arduous and hazardous and which ultimately proved to be fatal. His greatness lay in the fact that he did not flinch. This task, as already stated, was to end religious intolerance and ruthless tyranny. This was the immediate task which is borne out by historical evidence. Generations to come were to benefit by his spiritual ministration in continuation and furtherance of the work of the earlier Gurus. In brief, it was to redeem us from sordid living to which, being human, we are prone because of our instincts and base passions; and restore to us a life of spirit and godliness, of humility, devotion to the Holy Nam, dedicated service, self-surrender and self-enlightenment. This achievement of Guru Teg Bahadur entitles him to be honoured amongst the Gurumukhs, that is, the Men of God.

Out of grace and infinite goodness God sends"Gurus and Saviours like Guru Teg Bahadur from time to time, in every age and in every clime, in order to make us discover that we have two soul-sides: one to face the world with and the other to realize the Infinite within ourselves. Such births are nothing short of miraculous.
"From a heap of rubbish on the roadside,
A lily blooms, fragrant and pleasing;
A lotus with its roots in mud,
Its leaves resting delicately
On the rippled waters of existence,
The white petals spread to the free world of air,

And its golden heart pointing to the Sun,

The centre of life;
From a mass of blinded mortals,
Thus arises the disciple of the Divine Master

Shining with exceeding spiritual glory on his face."

Our homage to Guru Teg Bahadur will be true homage if we keep his message in mind and try to be worthy of being his humble devotees. His message is contained in his hymns. One of the sweetest and most rapturous of these hymns has a melody which haunts our hearts. Our breath beats in tune with its rhythm:

```
"Remeper God, remeber God, This is thy duty;
```

Abandon the companionship of worldly love;

Cling to God's sanctuary; admit that the pleasures

Of the world are false; everything is unreal.
Consider wealth as a dream; of what art thou proud?
the empire of the earth is as a wall of sand.

Nanak saith, thy body shall be destroyed;
Yesterday passed away moment by moment, so also shall today."

This is also the message of the Divine Guru and of the holy Adi Granth. If we recite the sacred text every morning and evenig with due solemnity and sincerity we
shall earn the Divine Guru's grace and blessings. We have in Japji Sahib the unforgettable words of Guru Nanak:
"If a man sings of God and hears of Him, And lets the love of God sprout within him,

His all sorrows shall depart;
In the soul, God will create abiding peace."

We must be humble in our prayer and say with Guru Nanak :
"All virtues are Thine, O Lord.
None have I my own,
And without Thy bestowtng virtues,
Spirtual Devotion evolveth not."
Of all the wonders that are known to us, to my mind the greadest wonder is that notwithstanding the too frequent outbreak and long spell of barbarism man is at heart still humane and godly. For this we are beholden to God and His message-bearers, the Gurumukhs like Guru Teg Bahadur; and their Grace alone maketh us alive!

## 

"To suffer woes which Hope thinks
infinite;
To forgive wrongs darker than death or
night;

To love and bear; to hope till Hope creates,
From its own wreck the thing it contemplates;

Neither to change, nor falter, nor repent;
This like thy glory, Titan, is to be
Good, great and joyous, beautiful and free;
This is alone Life, Joy, Empire and Victory."


Students' Central Committee with Mr. \& Mrs. Dutt (centre), Mr. A. Roy (extreme left) and Principal Labh Singh (extreme right)


Main Hall View : Saraswati Puja


Punjabi Literary Society with the Chief Guest, Prof. Harbhajan Singh and other Poets


Sindhi Literary Society with the Chief Guest, Principal K. N. Vaswani (centre)

Compile all my letters written to you since the last two years and you can really write a history of my affair. But you know fate is very disciplined; it is not in the habit of leaving things half-way like we human beings. It has closed a boring chapter of my life. I hope you must have guessed by now that this letter contains the catastrophe of my quixotic enterprise. Yes, it has come to an end. It has stirred me more than it has shocked me. I have experienced and I have realized. I have shed onion-tears and am now in a position to moralize. It is a fools, part to sympathize. May be I am wrong, but at least I have been one in doing it so indiscriminately. Do you pity me for that? If you do, tarry; or else you are no better than me. Insulate yourself, my dear friend, for heaven's sake and for your own, against these pleasant yet drastic shocks. As this letter is written in an imbalance of emotions and equilibrium, do not mind the errors, the repetitions, my ingenuousness, and the poor expression (you are too intimately acquainted with me to understand my feelings).
"As usual, thirleenth June was supposed to be my birthday this year also. But you already know that besides being the day of my birth, something else was also born on this day. Further still, this inauspicious day has acquired another significance. It is the day on which I realised that the golden stag that I was so persistently chasing was a fantasy. I was trying to quench my thirst with the deceptive water of a mirage. I was cherishing an impossible hope. I was waiting for a tomorrow which Fate decreed'would

## SHALL I EVER

## FIND IT?



ASHOK LAVASA
B.A. (Hons.) III Year Eng.
never come. All this, and many things more, I realized in one day when......

I opened the envelope. I was right. It was from one from whom I had always wished to receive letters of a special kind. Writing of loveletters was an ancient trade. Even Romeo must have written erotic epistles. But ever heard of Juliet inviting her Romeo for her weddingceremony? Yet, here I was, holding an invitation in my hand. Yes, it was an invitation, a marriage invitation; my beloved had cordially invited me-her one time 'precious
jewel'-to oblige her by my presence on that 'rare' occasion. Obligations! My foot! I have wasted my life doing that. And as far as presence was concerned, I had of late realized that I had always presented myself on a wrong occasion, and worse still, to wrong persons. Any way, I ventured to go through the card again, lest my eyes betray me a second time. It was true, yet most unbelievable! It was preposterous. It was ridiculous. It did ridicule me for my wise counsel. I realized and I repented. But there was no way out. I was asked for an advice and I had given it. It was like a patient coming up to a cardiologist and saying, "Oh, Doctor! could you lend me your car? I have to see a heart specialist for my ailment?" And the poor foolish doctor, baffled and confounded as he is, can do nothing but condescend, and shed tears haplessly over his fortune, fees and Fiat. Where else can excess of generosity lead you to?

Naturally I could not help sinking into the past-the recent past, only when I was two years younger than I am today. Young and foolish. Yet that was the day when I had felt myself to have attained maturity and acquired responsibility. Tears had always been my weakness, and tenderness the most vulnerable part of my constitution. Yet all these had combined with commiseration, spirited adolescence, and a curiousity for what was concealed-and that is where the general error, the basic flaw and blemish lie-had thwarted discretion. Love is blind, the lovers are wont to see the visage in the minds. And that was what I did, and that was why the hypocrite escaped. I thought then that I was sacrificing something for a 'caged' bird,
whose 'sorrows' and 'sufferings' deserved and demanded that oblation. But only now has the truth of concoction been revealed to me. And only now I realized that my socalled consecration was only a consecration of ratiocination and uprightness at the altar of passion and sensuality !

Two years of innocent and unswerving devotion had, I was made to believe, changed the sufferer. But to be honest these two years had somewhat dimmed the amorous flame and induced attraction for superlative feminine charm. I think I could resist it not by my flinching morality but by an innate fear of guilt and infidelity. Still things dragged on and an attempt by mature persons to alienate us merely bred covetousness.

It was just a few days back that I had seen the serpent creeping into the fool's paradise. We were to talk over a serious matter and I was to help the victim out of her dilemma. She said she was going to be married to a man. Obviously. But to a man who wanted an immediate answer, And imagine $I$, out of all persons and all things, was asked to furnish her with an answer. I was stunned. It was like expelling Lucifer from Paradise and asking him to suggest some one for being appointed God's deputy. I felt as if I was pushed into a fathomless dale. I advised a 'yes' in a state of dejection and frustration. I told you I couldn't help it. I was dragged, dragged into everything. First dragged in, and now asked to crawl out. The poor doctor! Bewailing the loss of his f 's and I the loss of my l's-love, lady and life (so it seemed then). Here was I halfwilling to die, left to defend myself against an offensive launched with my sword!

I dressed myself up with mingled feelings of remorse and reliaf, rejection and regret. With heavy steps, each heavier than the other, I plodded my way to the temple where my fiancee was to be married to her selected lover in the presence of God-her God. But was that God not mine? Then why this injustice to me? Why was I spurned out like a heathen? I thought he was being unjust in snatching things from me and giving it to others. There are plenty of females in this world. Why was 1 deprived of mine? But they say, 'He has his own ways'. Certainly he has!

I entered the main hall. A horde of guests had assembled to celebrate the event, to bless the new couple and to wish them a happy conjugal life. But none was there who could support my drooping spirits. Perhaps nobody could penetrate into me. I could understand their inability. Even I had lacked insight two years ago and till recently. I stood there wrestling with my sentiments, trying to quell them and trying to compose my mind which was thinking of better things. Coffin? Suicide? Deception? Flirtation? Despondency? ...the train of thoughts terminated only at contempt. With the thought of contempt entering my mind, the bride entered the hall wearing a neck!ace studded with precious jewels. (I vainly searched myself in it.)

Amid the crowd I stood quietly in a cor-
ner. Was it always a corner that was in store for me? She knew it better. As the two lives were being made one, my passions erupted and I felt as if I was made to dig my grave with my own hands! Nobody to help me! Will noebody even pour the dust after I am laid? Will I have to do even that myself? Perhaps the world is not so obdurate. Women may be, but human beings are not. I closed my eyes for a moment as lovely scenes of the past flashed back in my memory. And when I opened my eyes it was all a told story. My love had culminated. It had culminated into a catastorophe. She was possessed for ever. The bridegroom kissed the bride, and oh! oh, my agony! oh, my jealousy! oh, my suffering! I could just bite my lips and let them bleed-bleed for the lips that had been mine were somebody else's now. She looked at me with the same old sedate look on her face and her eyes ...!!! Her eyes still had those enticing tears! The tears that had been my bane, the tears that I wanted to eschew-those tears again quenched tears from my eyes. But this time for myself, for my lot, for my past!

So dear, the sun is set, the day is over, and I dream horrible dreams. Still I do not wake myself up. I wait. I wait for the dawn.

I am (at least till the morn)
Nobody's!


## NAYE at Students' Service

to go. India has already started marching rapidly on the path of progress. The young men and women who leave our universities have to give up the practice of demanding jobs. Some of our bright students will, of course, be required to become teachers, administrators, lawyers and senior executives. Many will always be needed to take up office jobs. But we must create opportunities for those who do not wish to seek government or private jobs and who want to serve this great country by their own enterprise.

India is a poor country. But she will not always remain poor. She has to become rich. In this task of making this country prosperous young men with enthusiasm and ideas are required. Even in an affluent country like the United States a very large number of students earn while they loarn. We must help to create such a situation for our youth, particularly for those who are less fortunate in terms of financial resources.

The National Alliance of Young Entrepreneurs is an organisation of progressive and fourward-looking Indians. It has been trying to create thousands of first-generation entrepreneurs. Why should business or industry be a hereditary affair? The NAYE took a very praiseworthy step when it decided to launch the idea of self-employment amongst students. Commending the good

Prof. V. N. KHANNA
being done by the NAYE the President, Shri Fakhruddin Ali Ahmed, said in a message
last October that "several welcome innovative measures have been taken by the NAYE to motivate, train and equip young men and women of our conutry in the management of small enterprises."

The Prime Minister, in her message on the occasion of the convention of the Young Entrepreneurs held in November 1975, very appropriately said, "A quality which the nation greatly needs today is the capacity to innovate, to mange and to take risk. Government wishes to promote the widest diffusion of such entrepreneurship." She went on to say, "I want young entrepreneurs not to sit back expecting the Governtment to prepare the ground for them but to be pioneers so that the Government will be compelled to back up their efforts."

It is in this direction that the NAYE decided
(a) to motivate our students for entrepreneurship; and
(b) to help them secure self-employment while they are still studying or soon after they leave the college. The NAYE, therefore, appointed a National Committee for Self-employment amongst students in October 1975 under the leadership of Shrimati Tarakehswari Sinha.

To begin with, the Committee chose a few states to initiate its schemes. The efforts of the Committee were biessed by Mrs. Gandhi when it called on her in October 1975. In pursuance of this decision the National Chairman appointed a Committee for Delhi State under the Chairmanship of

Shrimati Gargi Dutt, Professor of History, Jawaharlal Nehru University with eminent educationists, teachers and social workers as its members. The state Committee decided:
(a) to open Consumers' Cooperative Stores in colleges where goods of mass consumption would be sold at nominal profit;
(b) to start workshops where students would be given training for setting up their own cottage industries on the completion of their studies; and
(c) to initiate several other such schemes in stages as the programme progressed.

The Chairman of the NAYE, Mrs. Sinha, moved the Ministry of Industry and Civil Supplies and obtained the support and cooperation for the various projects in view. The Deshbandhu College came forward and established such a cooperative store. It was inaugurated on the birthday of Mrs. Gandhi, i.e., November 19, 1975 by Shri A C. George, Minister of State for Industry and Civil Supplies. This was not a mere stationery or book store but one which supplies some essential commodities of mass consumption to the students at concessional rates. At the initiative of the Ministry of Civil Supplies several firms give their products on 'preferential terms' and thus provide an incentive. Results being encouraging, more stores of this type are going to be opened very soon in several other colleges, viz., Ram Lal Anand College, Kamla Nehru College, Indraprastha College, S.D. College, etc. All these stores under this scheme are to be run and managed, like the first one in our college, by the students themselves with the guidance and help of their teachers. By this
means the students will earn some commission while learning; but what is more important, they will learn how to manage an establishment of this type and become selfreliant. This will give them the necessary training.

There are several cottage industries that can be set up with very little training. It has been planned to open work-shops in colleges where training may be provided to the students in such fields as candle-making, knitting and garment-stitching. Efforts are being made to obtain the assistance from various quarters for this purpose. The Committee is also trying to find out suitable avenues for marketing the products of these workshops.

It is gratifying to note that both these self-employment schemes in Delhi have the assurance of the necessary financial assistance from the Canara Bank. The Bank has suggested two other schemes on its own for helping the poor and needy students. Firstly, it has offerred to employ a small number of students for one hour a day for one year in its different branches where the student - apprentices will get a stipend of Rs. 60/- per month while being trained in the
various departments of banking. Secondly, it proposes to employ a few selected students for the entire period of the summer vacation on full-time basis; and thus enable them to earn a substantial amount even while getting detailed knowledge of banking. Some other banks, it is hoped, wili also be persuaded to extend similar facilities.

Another scheme that has been initiated is going to fulfil the hope of the government: preparing a new generation of young entrepreneurs. The students who show keen ness to become entrepreneurs will be provided, to begin with, a 7-day Motivation Course. The first one was held at Deshbandhu College in the first week of January 1976. This was designed and organised by the Small Scale Industries Service Institute, under the patronage of Shri A.P. Sharma, Union Minister of State for Industry; and Shri K.D. Khosla Director of the Institute, took personal pains to make it a success. It is proposed to have a few more courses of this type in some other colleges as well. Then the students who satisfy the requisite standards of training will be selected for a more intensive training during the ensuing summer vacation.

B.Sc. (Gen.) III Year ['A' Group]
[ 34 ]

## Our $\mathfrak{m}$ utcessful mebaters



Winners in English Quiz and Debate with Prof. Wade


Winners of the Shlok Recitation contest with the Principal \& Prof. Vats

"Cricket, any one?"' Miss Shobita R. lyengar represents Rest of India 75-76, Delhi Univ. at Inter-University Tournament, Rajkot 75-76

"Hockey mine", Parvinder Singh-selected for Delhi Univ. Hockey Team, also called for Combined Universities' Coaching Camp

"And I'm not too far behind him'-Miss Gurpreet Kaur, Best Girl Athiete in action in 200 metre race

## AN INVERTEBRATE DAY AT COLLEGE (With due apologies to Joyce-Eliot devotees)

"Aree-Karat"-No, that is not the battle cry of a Red Indian, nor is it a yell associated w!th the Japanese art of self-defence and offence. It's just your 'friendly' gatekeeper demanding to see your Identity Card. And you better show it to him-stick in his hand; Satisfied grunt, next moment you see him shaking hands with an acknowledged rowdy-"Outsider'! Cliff Richard? No, your voice of conscience. Well, the day has begun. You are inside your institution of learning.

Look at the Notice Board-your only civilized contact with the administrative authorities. Hundreds of B.C notices-ignore, 'maro'. A loud poster proclaiming that a debate is to be held-what, cultural activity this side of the Ridge? Anyway, you have to get rations that day-No point, yaar-! And besides, the 'good' colleges won't turn up! Go towards your classroom, thinking of social \& economic inequality, snobbery and elitism, and whether cultural activities have any relevance in a country where people starve and freeze to death. But the upshot of it all, Mr. Chairman, Sir, is that I shall refuse to get involved in any such activity. I am satisfied with my cuppa.

The college seems to be exceptionally quiet today. First period, after all-people
$\qquad$
PRADEEP UBEROI
probably still in bed. Your classmates start drifting in one by one. Exchange 'hellos' with them. 'Polite, meaningless words'thank you for that phrase, Mr. Yeats-Sit down at your place. Dust? Never mind. 'Dust thou art!' Your teacher has arrived. BLINK! The censor says No!. Must learn to respect your teachers. Do'nts say anything against them. After all such respectable painstaking creatures-even stopped agitating for wage increases!

Wake up, please! The class is over-make your way quietly out of the classroom and
be careful you don't bump into those hefty guys. They're the tough ones, come all the way from a satellite township of Delhi. You wonder-policy of free access to 'education' needs a change? Aren't you aware of the $10+2+3$ system? Adds up to 15-how bright we are!

Gravitate towards the library. It ought to be open by now-but you really must learn to control your Utopian expectations. All in good time. Let the poor chap drink tea and eat supari! Return your books. Try to go inside the library to get some books. The guy's dozing. 'Band Hai'-again the same guttural, defeatist type of voice you heard at the gate! You were wrong-he was awake. Don't try to ask him why the issue of books has been suspended. After all, there is a Notice Board for the library. 'Storehouse of knowledge'-well, never mind, look for inspiration elsewhere. You might succeed in writing poetry for the College mag, if you seeyour experiences in the right perspective. You remember your teacher telling you, "Modern poetry exhibits a high level of social and experiential awareneess."

Start 'vibrating' in the corridors. The stream of association carries you back to your school days, where the joke originated. 'Those were the days, my friend...' No point crying over spilt milk. Cheer up, chilled and homogenised fat milk from the press-button machines has become cheaper. Milkreminds you of those emaciated, hungry children you saw on TV last night-M. de M's programme. The 'perspective' he puts on everyday things is disturbing-but we are
clever, aren't we? Bury yourself in music emanating from your tape-deck. Young people shouldn't worry too much!

Visit the canteen-a lesson in economics! Tea-the magical 3-letter world! Sells like anything. Guys must be minting money. So now you know why the Reading Room is always vacant. People singing here, in raucous, 'chanchal' voices. Some tickets for Bombay, please. 'The nightingales are singing near/The convent of the Sacred Heart ..' Oh, no! please don't drag old Tom in here-Corruption of 'culture'-rush out of the canteen.

Getting tired? No stamina in today's youth. In the good old days... Wait, you have to submit your forms in the office. Go there, see those careworn little men inside. They like to keep you at a distance. Bars on win-dows-reminds you of..."Oh, do not say..." They're laughing, cracking stale jokes-Born entertainers ! Enjoy yourself while you waitlaugh, man! Such glum faces at your age! Of course, this is an educational institution. So what if these people don't seem to know that? 'Youth is our future", you remember someone saying. well, of course, the future can jolly well wait. See the catch in that statement?

Classes over for the day-suspended, floating, sinking? Question not! Start on your way home. Wheel out your bicycle. Sneak out now, before those rowdies snatch your gleaming new bike. Paranoid? They're coming, to deliver: "The last twist of the knife." Sorry, Mr. Eliot, Sir, the bodies are ours.

They roam about the world
And spend all they have earned.
Then they beg money here and there-
They, the seekers of true love!

They talk of love,
They dream of love-
Then try drugs
To get some fun!

They do not fight;
They bear no grudge
They grow long hair
For an easy gol

They wear funny clothes
Half covering themselves;
They have no care, no worries-
They, the flower children of this modern world!

ARCHNA KRISHNA
B.Sc. (Hons.) I Year Zoology
[ 37 ]

## SOCIAL SERVICE

"सेवा धर्मो: परमो गहण:, योगीनामप्यगक्य: ।"
"Deep indeed to fathom is the spirit of service :
Even men of the highest spiritual attainment can't comprehend it completely!'"

With the quotation given above it may look presumptuous on my part to attempt what service-and the sense here is essentially that of social service-exactly is like. Nevertheless I can try to give some idea of it with the help of all that I have heard, read, as well as learnt from personal and practical experience. I do it in the hope that it may serve as broad guide-lines to boys and girls interested in this interesting and thrilling part of life.

As the very expression indicates, social service is for the sake of the society in which it is rendered. Therefore, in the very nature of things its quality is determined by the good that it may do to that society in contradistinction to any good that it may do to the individual conceined. As a matter of fact, it should have for its ideal the good of the society to the exclusion, if not the extinction, of any good to that individual himseif. One may go a step further and say that it may entail, as it usually does, inconvenience and trouble and suffering to the social worker. How simple but true are the words of Sadhu Sunder Singh :
"If one supply another's need,
Not heeding his own woe;
A blessing great and rich indeed,
Will God on him bestow !'"
The last two lines raise some hope for the individual : a blessing great and rich. But mind you! this blessing is spiritual in content rather than material or mundane in substance. It is the sense of self-satisfaction which follows a morally good action. It is
$\qquad$
learning by actual experience the joy of human brotherhood which naturally gives one as large a heart as the world itself :
"उदारचेतसाम् तु वसुधैव कटुम्बकम्"
['The whole world is as good as my family': such is the feeling of the large-hearted.'"]

And this expansion of the spirit leads man out of the grooves of sectarianism and
regonalism and takes him into the bright sunshine of universalism. In Tagore's words he becomes a "universal man" basking in the sunlight of human brotherhood; and this makes him morally and spiritually clean. No wonder that he feels as pure and fresh as is the body after a holy dip in the Ganges which carries with it all the filth and dirt to the sea leaving the lands behind it fertile and fruit ful for man.

More necessary and useful than having an idea of 'social service' it is the attitude which one brings to bear on it. 'Nothing is good or bad but thinking makes it so'-this is what Shakespeare has rightly stressed. Time was when bureaucracy was run down just because some public servants-I mean, Government officials and others in authority -seemed to exercise an attitude of patronage at leisure even while doing their public duty which, in a welfare state like ours, is bound to be linked with doing some good to the people. They seemed to be condescending from Olympian heights while doling out what it was really their duty to do-an attitude which does not behave even philanthropists! It might have been understandable, though not excusable, in a slave India; but is certainly neither in free India. True that the whole thing has to be systematic and orderly and some red-tape also is unavoidable; but having too much of it is as bad as losing the wood for the trees. What really matters is that the goods must be delivered in time. This is luckily the spirit of this age which the emergency has generated : that the 20 -point programme is timebound; and more has been accomplished in eight months than would have been in done
as many years! A new awakening, like bright sunshine, has come upon the land"the light that never was on sea \& shore!"and the poor who had lost all hope in the squabbles of politicians are hopeful once again! It was not said in vain : bis dat qui cito dat (he gives twice who gives quick). And such also should be the attitude of the present-day social worker: he should ever be alert and agile and that will enable him to do his work quickly. He should 'live, move and have his being' amongst the people he lives for so that Homer is not found nodding at any time. Argus-eyed, he should be vigilant of their interests more than of his own. All-pervasive, he should identify himself with each one of them-sharing their suffering and extending sympathy to them at every stage and in all directions, without letting the least idea of his personal superiority enter his mind at any time. Unless he is at one with them all through his being at all times, the true spirit of social service will elude him like Shellay's skylark flying into the ethereal regions!

As has been hinted above, for true identification with the people one works amongst vanity has to be shunned and humility acquired. Such people are already suffering from drudgery, destitution and diseasewith death staring them in their faces. If I can't relieve them, what right have I to be harsh to them? I must be soft-spoken and gentle in my approach to them before I can be helpful. As a Punjabi idiom puts it :

```
"मोइयां नूं की मारना?"
("Why kill the dead?")
```

If you have power, measure it with your
match，not with one who is already lying low． He deserves uplift at your hands in as gentle and unassuming a tone as you are capable of．I still vividly remember how Mr．Malik＊ taught me when as a student he was doing refugee work with me in October， 1947 to February 1948．Escorting a caravan of refu－ gees from the College Hall（where they had stayed for the night after getting down a special train for refugees from Multan in West Punjab）to the dharamsalas in Bhi－ wani I happened to lose my temper and spoke harshly to one of the refugees．The student immediately advised me to be soft to the poor fellows who had already been vic－ tims at the hands of Fate．＂Why tease the tortured？＂he said and I felt ashamed and corrected my attitude immediately．In all fair－ ness I should realize that he was made of better stuff－with more of the milk of human kindness in his bosom at twenty than I had at thirty；and that is why I consider that he has taken to social service now，as a fish to water ！

I may，however，point out that pity is not to be mistaken for gentleness and kindness． I pity a man if he is in miserable circumstan－ ces in which I am not．I thank my stars that I am much better；and so I speak to him from
a higher pedestal in life－with a sense of superiority which，may be unwittingly，clings to me all the time and ill－equips me for social service．Even being merciful is being bad and no blessing for me．It implies that I have the power to do some good and am very conscious of this pow＇er in me through which I serve．It is liable to give me a sense of vanity which，of course，is the very nega－ tion of social service．Devoid of pity and mercy I should be rather full of courtesy and kindness which may put me in harmony with the fellowmen I happen to be amongst．This may lead to sympathy and show me the way as to how I can share suffering in a true sense．

Last but not least，I most not think of gaining any monetary or social advantage through social service．Such considerations only vitiate it．Spiritual in content，how can it mean any material return？I am only apply－ ing a wrong yardstick if Ithink on these lines．What I should legitimately expect is sympathy and love of those I work for－a natural return for what I give．And I can tell you that the happiness which is mine as a result enriches me much more than even a million coins could．Only you have to work and experience it before you believe it to be so．

## THE BOGEY MAN



## SURANJANA RAY <br> B.A. (Hons.) I Year English

A certain erudite gentleman of a distinguished educational institution was generally well-beloved by his acquaintances, collegues and students and subordinates for grossness of manner, speech and form, lack of humour, pompousness, conceit and a beautiful Oxonian accent which surpassed the linguistic acrobatics of any thick-tongued Adivasi. The last quality undoubtedly was the most remarkable one and contributed greatly to his popularity. His cheerfulness and sweetness of temper was such that it would have made
a pan of curdled milk blush furiously with shame, if such a thing was humanly or rather super-humanly possible.

My flrst encounter with this paragon of many virtues was in the spring time, literally and figuratively. I was then a fresher in college and tended to view life through fresh and multi-coloured glasses, as was expected of folks who were in my particular category. A fresher was generally fresh in intellect and spirit, as in age-perhaps more innocent than Eve in Eden. Thus the serpent in the guise of a toad was a great shock-more so as it would not metamorphose into a Prince Charming, in the way poor Hans Anderson had imagined.

My first disillusionment came startling and devastatingly so as the floods of Deucalion. One afternoon, in-between classes, I was peering short-sightedly at a glass windowpane and attempting, rather vainly, to rearrange my hair in a fashion which would have dismayed Narcissus. The old toad came lumbering down the corridor, halted by my side in the fashion of a policeman wielding a truncheon and querried gruffly-'Look'ere, yongg leddy! whad you think you doing? You cannot coo-oomb your hair publicly. It is dizgresfull !" His accent bowled me over completely. I stood gasping in astonished immobility for a few seconds, then scampered off to share my giggles with the girls, for I could no longer suppress my iaughter!

This incident, however, slipped out of my mind as the days passed, for I and my class-mates were busy settling down. A month later, it was recalled by another event
in which our hero played an even more ridiculous role. Our clique was loitering around the campus gate. One winter afternoon, when I happened to glimpse this magnetic and vivid personality coming towards us, wheeling his bike, I was instantly reminded of the song-"and you'll look sweet upon a seat of a bicycle built for two!" For he was a man of no mean avoirdupois, \& perhaps it was just as well that his bike was metal and not sensitive flesh and blood! Gentle readers, beleive me, I am not exaggerating his custume defied rational description : navy blue trousers and ochre overcoatwell, so what? you would say. But his shoesred! red as blood, red as mellaw claret! Believe me, he kicked up his fiashing leg-dazzling like a kingfisher's wing, defying the world, defying with his simple gesture the aesthetic sense of a multitude of fashionable youngsters and rode off with a confidence that would have deflated the ego of a circuschimpanzee! Don't think Iam poking fun at him, my dear friends. For this sad world dearly loves one who can make people laugh. This incident only endeared him
to us who come with heavy satchels and sleepy eyes to glean knowledge. Indeed, he gave us many happy memories to liven a dull, dreary, rainy day with.

Talking of rains, the autumn rains had that season made our roads slushy, squishy, muddly and slippery. The eye encountered mud, grey-brown mud, everwhere. But we were destined to see more than mudfor don't those whom gods love laugh while the heart is young and gay? During recess my friends and I were munching sandwiches on the college patio, when we saw a sight that baffled us. We saw the Kraken waking, not from the depths of mud and slush-an apparition coated in brown, a monstrous cocoon with sienna-coloured hands and feet and angry eyes. It glowered towards us, then lumbered by, dripping squishy, squelchy mud in soft cocoa swirls upon the floor. We peered eagerly. Yes, it resembled a bear more than anything else. But whether it was a bear with a sore head or a sore derriere is a question that remains unanswered even today.

## FROM THE

 COLLEGE CAMPUSbroad sympathies, deep understanding and great vision. And as a result we find our dreams of years coming true. It is understood that the New Library Block will come up at a cost of about Rs. 10,00,000/- by next year. The tube-well having been completed, we shall have grassy playgrounds very soon. We hope that the Arts Block which has outlived its life will be demolished and a new one built up at no distant future. The need for Staff quarters and a Hostel is also being realized and may be fulfilled within a few years. Probably with this outsanding personality at the helm of affairs we are sure to have some substantial achievements to boast of next year in 1977 when the College celebrates its Silver Jubilee.

It has to be conceded that the College was equally lucky in the choice of Principal Mohinder Singh who spared no pains to implement the developmental programme of the institution. He was always on his legs to run about himself lest some scheme should go awry for some unforeseen reason or because of papers being lost in the sands of red-tape. As a result of his untiring efforts he could add two big rooms on the first floor of the Science Block, transform a dilapidated store into a fine Common Room for Boys and re-fashion the Canteen into a spacious place worth eating in. But what is much more important is the fact that with his human touch he could achieve what the skill of an administrator given to red-tape could not have accomplished. His threeyear stay in the college was a period of stress and strain, tempests and turmoils when fissiparous tendencies were as much in evidence in the college as in the country.

But with the genius of keeping himself cool under all provocations, with his great amount of patience in all situations and with his infinite capacity for taking painswith all these qualities of head and heart, he pulled the institution through the storm and brought about an atmosphere of peace and harmony in the college. And we are happy that the Delhi University has recognized his worth and appointed him as the Dean of Colleges since July 1975. We should not say that his gain is our loss. It is not. We are very sure that his heart is still with us and he would find every avenue of helping us in every way that he legitimately can. He may be in a postion to do more for us from without than from within. On our part, we do wish him further success in life.

It is gratifying again that his mantle has fallen on shoulders still stronger. Principal Labh Singh is an Atlas who has borne the brunt of the Morning and Evening Colleges at once for more than seven months. He is at his desk continuously for twelve hours a day-from 9.00 A.M. to 9.00 P.M. to be more exact-and still does not give the impression of a tired man. You find him fresh even if you meet him late in the evening. No trace of a grouse or grumble on his face! He is a living picture of tranquillity. Howsover disturbed or perturbed you go to him, you return all sunny and smiling! He has enforced as great a sense of discipline in the college as the Emergency demands; but this more through his modesty, humility and sincerity than through rigidity or rigour. We only wish that the authorities take good care of this dedicated spirit to whom work is worship and provide him with the neces-
sary administrative assistance which he need so badly now on their own initiative.

We are proud of the honour which the Government of India has bestowed on Col. B. H. Zaidi, the Chairman of the Board of Administration of the College prior to the institution's being taken over by the Delhi University from the Ministry of Education in 1972. He was awared the Padam Vibhushan in the Honours List announced on the last Republic Day. This is a befitting culmination of a long career of public service which this luminary of the land has rendered to India. He was the Chief Minister of Rampur State from 1936 to the time of its merger with the Union of India. From 1947 he was a member of the Constituent Assembly; and on its dissolution he was elected to the Lok Sabha in 1952. In 1956 he took over the Vice-Chancellorship of the Aligarh Muslim University; and during his tenure of five years he was responsible for starting the Medical College and extending the Engineering Department there. On his return from Aligarh he was elecied to the Rajya Sabha and continued to be a member till April 1970. Ever since his retirement from that august body he has devoted his whole time to the Associated Journals Ltd. (which bring out the National Herald, the Nav Jivan and the Qaumi Awaz) of which he is the Chairman from 1954 and is also the Managing Director from the last six or seven years. Even at the age of 78 he is very active and is the President of the Indo-Iranian Society, a member of the Executive Committee of the Meerut University, a member of the Court of Aligarh Universitiy, etc. May we take this opportunity of congratulating him on
this happy occasion, remembering with gratitude all that he did for our college during his tenure here as its Chairman.

Our congratulations to Dr. R. C. Sinha on his geiting the Ph. D. degree from the Agra University.

Dr. M. P. Singh of the Hindi Department deserves all credit for working assiduously for a year under a U. G. C. scheme and producing an authoritative book on Chhatrasal. He has proved from original sources that the hero was a great leader not of Bundelkhand but of netional stature-the Shivaji of his part of the country. This book was released by the Hori'ble Jagjiwan Ram, Union Minister for Food and lirigation, in June 1975 in the Vithalbhai Hall.

We welcome Shri Muneesh Kumar, Shri B. R. Sachdeva, Shri Bhushan Sikdar \& Shri Vijay Prakash Goel in the Commerce Department, Miss Rita Kohli and Shri Eklavya Chauhan in the Botany Department, Shri Ashok Gulati in the Economics Department and Miss Rupali Chowdhery in the English Department of the College. We miss Dr. Prithpal Singh of the Botany Department, Dr. S. P. Singh of the Zoology Department and Shri D. C. Saxena of the English Department.

Two gaps, however, are there where we find ourselves helpless: Shri M.M. Kulshreshtha, Assistant Librarian, died in August, 1975 of cancer. A few days back Shri K.C. Khanna, Lecturer in Chemistry, crossed the bar and joined the heavenly ranks : 'those whom the gods love die young'. A little earlier, in January, 1976, we had already
shared such a shock with Shri L. M. Sharma whose wife had died of a sudden heart-failure in the prime of her life.

As hinted above this academic year (1975-76) has been such in its true sense. No extraneous factors to disturb - no dust or din of elections! The Central Students' Committee was formed under the Advisership of Shri A. Roy, Lecturer in English, with the following members:-

1. Rajesh Kapoor
(Convener)
2. Mohan Subramanian
3. Pradeep Oberoi
4. Pritam Singh Kakar
5. Mam Raj
6. Baldev Raj Mohan
7. Jagdish Seth
8. (Miss) Shobitha R. Iyengar
9. (Miss) Veena Khuller

The Committee helped the authorities in the enforcement of discipline and eliminated the old nuisance of outside miscreants coming into the college. An atmosphere of peace and order and harmony has been established and complaints, if any, are properly redressed. Under such congenial conditions it was possible to arrange successful functions of academic, cultural and social interests and achieve marked success in sports as well, as detailed below :

## 1. THE ENGLISH DEBATING CLUB : work-

 ed under the able guidance of, and. intensive training by, Shri Wade of theEnglish department with Pradeep Oberoi as its convener. Our teams did well wherever they went. Pradeep Oberoi bagged the third prize in the Inter-College Debate held at Ramjas College in December last. Our team received special appreciation for its performance at Laxmibai College. Pradeep and Subramanian won the Dr. R. K. Bhan trophy from the debate at Hastinapur College. Mohan Subramanian and S. Thiagarajan secured the first prize in the Inter-College Quiz Competition held in Janki Devi College.

An Inter-College Debate for the Deshbandhu Trophy was organized in the College on 17th January, 1975. The trophy went to Lady Shri Ram College. The individual prizes for standing first, second and third were awarded to students of Hans Raj College, Law Faculty and Lady Shri Ram College respectively. Our congratulations to the winners!
2. THE JHANKAR: as the Music Club is appropriately named, functioned under the supervision of Shri I.S. Kapoor with Kanak as its student-president. Its participants secured the third position as a team in the Inter-College Light Music Competition organized by Sangeetayan and held at the Little Theatre Group Hall. Four students from our College, viz., Vishwa Mitra, Jasvinder Singh, Shekhar \& Vinod Kumar, won consolation prizes.

The highlight of its activities was a colourful variety programme held at Lajpat Bhawan in December 1975. It was as successful as in earlier years.
3. THE DRAMATIC CLUB: put up three one-act plays in November 1975 repeating each thrice over for the benefit of all students. Reedh Ki Haddi was directed by Rajesh Kapoor; Oon Ki-Lachhi by Mam Raj; and Bonus by Murari Lal. Rajesh Kapoor was adjudged the best actor for the year.
4. THE SOCIAL SERVICE LEAGUE : had Shri V.P. Girdhar as its Staff Adviser, as earlier, with Rajesh Kapoor as President. Its workers actively participated in the two Cleanliness Projects organized by the College. As many as 72 students donated their blood to the Indian Red Cross Society. Our contribution to the Bihar Relief Fund collected from Staff and students was probably the highest in the University of Delhi from its constituent colleges; and the whole amount was handed over to the Prime Minister's National Relief Fund. Funds were also collected for the Indian Red Cross Society, the Crippled ex-Employees of Delhi University and the All-India Deaf and Dumb Society.
5. THE SELF-EMPLOYMENT SCHEME: was initiated this year with great enthusiasm. Under its aegis a lot of work has been accomplished. It was inaugurated by Lt. Gen. K.P. Candeth (retd,), Director-General of Youth Services in the Ministry of Education. One of its greatest achievements is the establishment of a Consumers' Cooperative Store in the College which was inaugurated by Shri A.C. George, Union Minister of State for Industry and Civil Supplies on 19th Novem-
ber, 1975; and here not only articles of stationery but many essential commodities of mass consumption are sold at a little discount from the market rate. Another feather in the cap of this project was the organization of a week-long Motivation Course in January, 1976 after whose completion Shri A. P. Sharma, Union Minister of State of Industry and Civi! Supplies, came to administer a pledge of loyalty to the career of their choice to the successful students. We understand that this course will be followed by a higher and longer one for those who really deserve it and steps would be taken to help them in achieving their objective. All this is a laudable venture indeed for which the honours are shared amongst Shri V. N. Khanna, Shri D.S. Mann and Dr. G. C. Tewari. May we take this opportunity for congratulating the Principal without whose support and strength it might not have been possible to accomplish all that has been done!

Our College has been adopted as the National Workshop for the Entrepreneurship Motivation Course by NAYE. Now work has started in three more colleges. Students undergoing training in this course organised by the NAYE from these collges met the Prime Minister on 28 February, 1976. Mrs. Gargi Dutt (Chairman, Self-Employment Scheme, Delhi State), Principal Labh Singh, Shri V.N. Khanna (Secretary, Delhi State), and Dr. G.C. Tewari (Lecture-in-charge of the Self-Employment Scheme in our college) were present on the occasion amongst others.

The Prime Minister addressed these stu-
dents of Delhi colleges. She appreciated this self-employment which, in addition to technical knowledge, would give to the trainees a sense of self-reliance. She wished it to become an integral part of the mainstream of education.

## 6. EXTENSION LECTURES : were arranged

 by Shri V.N. Khanna with the help of Mohan Subramanian. The first of the series was delivered on 1st September, 1975 by Dr. G. Ramachandran (Ex-M.P.) who is considered an authority on Gandhiji's teachings. His subject was: Relevance of Gandhi Today. Since it had been organized in collaboration with the All India Radio, it was broadcast in the Yuva Vani programme a little later.Prof, V.P. Dutt, M.P., spoke to us on 19th September, 1975 on The Fascist Challenge to Indiaii Democracy. It was an illuminating talk followed by a lively discussion. The different types of challenges that our democracy was saddled with were clearly brought out and the steps envisaged for overcoming the hurdles were lucidly put forth.

Shri R,N. Sharma, Superintendent, Tihar Jail, addressed us on 21st November, 1975 on Young Offenders. He gave copious illustrations to show the psychological causes responsible for delinquency.

On 19th December, 1975 we had two inreresting as well as instructive discourses through the good offices of NAYE. Its Secretary-General, Shri Chakradhari Agarwal outlined the various steps taken towards self-employment for students, Shri B. Ratnakar, Divisional Manager, Canara Bank,

New Delhi explained the various schemes sponsored by his bank for providing opportunities of self-employment during and after the period of their studies.

The 80th birthday of Netaji Subhash Chandra Bose was ce!ebrated on 23rd January, 1976 with the active support of the National Teachers' Forum and the National Stundents' Union. Shri Shah Nawaz Khan, Union Minister of State was the Chief Guest and Principal Mohinder Singh, Dean of Colleges was in the Chair. The erstwhile lieutenant of the INA Chief remembered Subhash Babu with gratitude and illustrated how practical was that great leader's patriotism and what a secular, socialistic and effective sense of democracy he cherished something for which he lived and laid down his life.

Dr. G.L. Bakshi Chairman, Central Borad of Secondary Education, New Delhi delivered a very informative lecture on The New pattern of Education on 10 February, 1976. He elucidated the $10+2+3$ scheme as it is being introduced at the school and college level. A very interesting discussion followed as a result of which all doubts or misgivings were, we believe, removed.

Shri Raghbir Singh Bagga is an old student of the College. His !ife has so far been one of adventure and enterprise. During the last 15 years he has visited as many as 108 countries of the world on his bicycle; stayed in most of them for some time, learnt the language of each, and earned for himself by doing all sorts of jobs. Naturally all this has added to his first-hand experience of life. Good of him that on 2lst

February, 1976 he came and shared his knowledge with us by talking on Around the World with just three Dollars. His words were stimulating and inspiring, especially when slides were shown to make the whole thing very vivid to his audience.

X X X

## LIBRARY

Ours being an extended college the Library now remains open for ten hours a day, i.e., from 8.30 A.M. to 6.30 P.M. with half hour lunch break from 1.00 P.M. to 1.30 P.M. It has reverted to the restricted access system from this year without, however, affecting the students' interesis adversely. The Book Bank has been enriched with 1129 text-books which have been given to 163 (i.e, $9 \%$ ) students of the College on a yearlong !oan. We wish we could do more in the matter with a better grant from the U.G.C.

## SPORTS

In sports we have fared tolerably well this year in spite of the handicap of good playgrounds.

1. CRICKET: In the Inter-College Tournament we reached the Quarter-finals and might have done better still. But pitted against the champions of the year, we lost to St. Stephen's College.

Miss Shobitha lyengar has established her reputation in this game. She was selected as a member of the Delhi University, Cricket Team and went to Rajkot to play in the Inter-University Tournament there.
2. HOCKEY: Our team secured the fourth position in the Inter-College Tournament. In the Hansroj Memorial Tournament, however, we acquitted ourselves better and became the Runners-up.

Farvinder Singh of R.A. (P) | Year has done marvellously well. He was selected as a member of the Delhi University Hockey Team. Now he has been called for the Combined Universities Hockey Coaching Camp:

Given below are the results of the 24th Annual Sports Meet of the College:

|  | $\ldots \ldots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## EVENTS [ MEN]

100 MT. RACE:

| Ashok Ghosh |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Anil Kapoor | $\ldots$ | First |
| ... |  |  |

100 MT. RACE :

| Ashok Ghosh |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Anil Kapoor | $\ldots$ | First |
|  |  |  |

100 MT. RACE :
$\begin{array}{lll}\text { Ashok Ghosh } & & \text { First } \\ \text { Vishwa Mitter Upadhya } & \ldots & \text { Second }\end{array}$
pO MT. RACE:

| Ashok Ghosh | ... | First |
| :--- | :--- | :--- |
| Navnit Ghai | ... | Second |

1500 MT. RACE :
Navnit Ghai
... First
Babu Ram ... Second
5,000 MT. RACE :
Sajit Singh
Dhir Singh
Baboo Ram Bhati
... First
,000 MT. RACE :

| Babu Ram | $\ldots$ | First |
| :--- | :--- | :--- |
| Attar Singh | $\ldots$ | Second |
| Dhir Singh | $\ldots$ | Third |

PUTTING THE SHOT:

| Ravinder Shukla $\ldots$ | First <br> Suraj Prakash | $\ldots$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Second |  |  |

BROAD JUMP:
Pradeep Kochar ... First
Kanwarjit Singh ... Second
JAVELIN THROW :
Dhirendra ... First

Kanwarjit Singh ... Second
DISCUS THROW:
Bhagat Singh ... First

Kanwarjit Singh ... Second
HAMMER THROW :

| Bhagat Singh | ... | First |
| :--- | :--- | :--- |
| Ravinder Shukla | .. | Second |

## ［ 38］


．e．elexte telretazte






；H1414

？윤 lixth




S

















i ،＂xaba，



恅！！







上上



> 1 1till lraty fle?
> 出 H 받


"Where have boys gone?"-Girls in 100 metre race

"And now our turn to chase you,"-Boys in 100 metre race

"Play up!"- High Jump in progress


Our Hockey boys - Runners-up in Hansraj Memorial Tournament 75-76; Semi-finalists in Inter-College Championships


Under-Officer Jaspal Singh : attended Republic Day NCC Camp '76; selected for All-India Summer Training Camp (June'75) at Amravati


Ldg. Cdt. Naresh Kumar Jawa : attended Republic Day NNC (Naval Wing) Camp 1976
with Shri Bansi Lal of the Hindi Department as its lecturer-in-charge. Its scope as detailed in Shri H. S. Malik's article on the subject is immense. A good beginning, however, has been made when the teacher with his students spent 10 days (from 26th December, 1975 to 5 th January, 1976) in the village of Jherara near Delhi Cantt. All of them engaged themselves in cleaning the village-its streets and drains; educating the villagers in this direction; teaching the value of literacy; talking of social evils such as dowry. A positive gain to the students themselves has been that they have acquired a better sense of discipline and self-confidence.

## THE HINDI PARISHAD

With Mrs. R. K. Parshad as its Staff Adviser and Ashok Behl as President has been active. It organized an Inter-College Debate on 28th January, 1976 on the proposition : Educational Institutions should be Nationalized. The trophy was awarded to Bhagat Singh College. The first three prizes went to students from Bhagat Singh, P.G.D.A.V. and Deshbandhu Colleges respectively.

The Parishad sent out its students for participation in debates, etc. elsewhere. Ajoy Kumar was adjudged the best speaker at the NSS Debate in Sri Aurobindo College.

## THE PUNJABI LITERARY SOCIETY

Organized a Kavi Sammelan in September 1975 where leading poets including Prof. Dr. Harbhajan Singh, Head of the Punjabi Department and Dr. G.S. Arshi of our College were the leading lights.

## THE SINDHI LITERARY SOCIETY

Invited an eminent educationist, Prof. K. N. Vaswani who spoke on the subject: Sindhi, know Thyself on 20th January, 1976: He explained Indian culture as visualized by Gandhi and Nehru.

The society also held an Essay Competition in December, 1975. The first prize was won by Satish Advani while the second was shared between Sushma Chugani and Babita Bijlani.

## THE SANSKRIT PARISHAD

Felicitated Shri Amir Chandra Shasiri, Vice-Principal, Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth, Delhi Centre for his receiving the President's Award.

Two of its students, Asha Sharma and Rama Kant Shukla (blind) of B.A. (Hons.) I Year, participated in the Shloka Recitation Competition held at Hindu College in January, 1976 and won the Running Trophy for the College for their excellent performance.

## THE ECONOMICS ASSOCIATION

Organized a Inter-class Quiz competition in which the Final year students scored over others.

## THE CHEMICAL SOCIETY

Was formed only in January, 1976 with Shri Shekhar Agarwal as its Staff Adiviser and Rajesh Kapoor as President. That very day it started with a Lecture Competition
where a speaker could address the audience on a subject of his own Choice. Four days later a written competition in General Knowledge was held. Prizes worth Rs. 200/- were awarded on these occasions. On 16th February, 1976 a trip to Agra and Dyal Bagh was arranged a with bus-load of students with the kind help of the Jentral Students' Council.
(it is regrettable that the English Literary Association, the Political Science Association \& the Fine Arts Club have been sleeping. Time for them to wake up !)

## FOCUS OF ACTIVITIES

From the above it should be obvious as to what the College has done in the implementation of the Twenty-Point Programme. First and foremost, the vitiated atmosphere of the institution has been purged of its prevaient evils. There is discipline in the sense that all from top to bottom-teachers, office staff and students-are busy doing their respective work without much ado and in good time. It is flattering to be told that the University has not received any complaint.

In order to inculcate a sense of our duty to society, the existing Social Service League has been made more extensive and intensive in its functions; and the National Service Scheme has been introduced in the College. With a view to get the best from sociey for our students, a Cooperative Store has been started; schemes of Self-Employment for students implemented; and eminent scholars and savants invited to take our wards from their narrow grooves and initiate them into wider spheres of human thought and feeling. A little more than what is usually done for the weaker section of students has been undertaken: to give them relief in getting books from the Book Bank. But much more remains to be done. Deserving students must get scholarships, stipends and other financial aid. Apart from the Government, the lecturers also owe a duty to such students. Let us hope that lecturers who are more or less comfortably placed now would contribute something towards the Welfare Fund of the poor section of their wards-after all, pupils too are as good as our own children and deserve at least something from their teachers, especially in time of need,
read out the Annual Report of the College for the year 1975-76 from which some excepts are given below :-
"Mr. Chairman, the Hon'ble Dr. Dhillon, Members of the College Fraternity and Friends,
"I feel great joy in the fact that we are meeting on a bright and sunny day of Spring: a fact which is symbolic of what is more than meets the eye. Doesn't it re-assure us, Sir, that the wheel of Fortune has come full circle and we are going to be on the top very soon. We have left the dark and dreary winter behind and are basking in the early rays of Spring which, to our people in India, is going to be health-giving, wealth-yielding and soul-elevating. The ghastly spectre of exploitation by vested interests is going to melt now in the bright light of Apollo, for that is what our beloved Prime Minister is. The scourge of poverty is going to leave the land, unable as it is to resist the arrows shot through her Twenty-Point Plan for economic emancipation. The wheels of Agriculture and Industry are moving faster; and with vigilance every where there is little scope for common people to remain indolent or idle, and for clever people to indulge in anti-social practices. Discipline is the watchword of the Nation. As Keats has put it, this is
'..................the eternal law :
The first in Beauty must be first in Might.'

And this is how a miraculous transformation has come about in India since June 1975.
"And this new spirit has been reflected, Sir, as it must, in our educational institutions also. No longer are our students the lackeys of political parties; no more the mouthpieces of their disruptive or even destructive tactics. They are back on the rails. No longer the victims of extraneous struggles and strikes, they are on the right path of studies and sports. And now that the Faculty members have time to breathe, they are beginning to have the best out of them even in the matter of co-curricular activities, i.e. discussions and debates, symposia and seminars, etc. Not content with that, we would see to it that they are not living in ivory towers of academics divorced from practical life and its problems. This is the spirit which has inspired us to give a new direction to their education and initiate them into the fresh fields of Self-Employment Schemes and National Social Service-things which are for their own good and for the good of the society in which they are going to live.
"With such horizons in view we could not have invited a better person than Dr. G. S. Dhillon, Union Minister of Shipping and Transport in the Government of India. It is a rare privilege, Sir, to have you in our midst today: for you embody in your outstanding personality what true education can make of man. You have developed a versatile genius and because of your catholic and comprehensive view of life acquitted yourself admirably well in whatever field of work you chose to go. You have been, Sir, equally sucessful at the bar and in journalism; as a field worker in the Kisan Freedom Movement or as a member of the Sri Gurdwara Prabandhak Committee; as a legislator first and

Speaker later of the Punjab Legislative Assembly, and also as a minister of the Punjab Government. But your full genius was to flower out when you shifted to the Centre and became a member of the Lok Sabha in 1967- and within two years you were called upon to assume the Speakership of the House of the People. For full six years you guided its deliberations through the stormiest period of its life and enhanced still futher the prestige of this office which was already well-known for its great traditions. This speaks volumes of your great qualities of head and heart. It was only as a malk of public recognition of your personal high stature in this respect that you were elected to preside over the Commonwealth Speakers' Conference in 1970 and were appointed the Chairman of the Standing Committee of the Conference of Commonwealth Speakers from 1970 to 1973. Still higher honours awaited you for you have been the President of the Inter-Parliamentary Council since October, 1973. But the Prime Minister also knew your worth as an administrator of very high calibre and in December 1975 called upon you to assume the charge of the Shipping and Transport portfolio as a Cabinet Minister. Like a true soldier of the nation your switched over to the new post inmediately and all that we can imagine from our low pedestal and limited vision is that for a gentleman of your genius the sky perhaps is the limit.
"And may I add, Sir, that our Chairman, Dr. V. P. Dutt, is another rising star, bright and brilliant, in this galaxy of present parliamentarians. Like the new moon, he was visible from the West and made his mark first as a scholar of high order and now as a
blooming statesman of the country. We have a fear lurking in our heart somewhere that very soon he may also join the ranks of those on Olympus leaving us far behind. But I can assure you and all that we will be happy in that event. We do know that the country's gain will be our gain too in the long run.
"Turning to the present, however, we, in the College, are very lucky in having you, Mr. Chairman, at the helm of affairs. You have done for us in three years what could not be done in twenty years. For, paradoxical as it may seem, the College started in 1952 in a building originally meant for the government school of this colony. While passing it on to the Ministry of Education in 1955, the Ministry of Rehabilitation made a gift of Rs. 7,00,000/- which sum was utilized in building the Science Block in 1957-58 at a cost of Rs. 4,00,000/- approximately and the balance in constructing the boundary wall round 17.6 acres of land, paving the front courtyard and the passage from the Arts Block to the Science Block, and attempting to sink a tubewell thrice without actual success. It is only after 1972 when the University of Delhi took over theCollege and Dr. V. P. Dutt assumed its Chairmanship that things actually got moving. Within these three years two big Rooms have been put up on the first floor of the Science Block, a dilapidated store transformed into a fine Common Room for Boys, the old Canteen converted into a place worth eating in and the tube-well successfully completed. Very soon we hope to have grassy play-grounds to play rather than barren land to trudge over. And what is more, necessary funds have been sanctioned for
the construction of the Library and the Administrative Block. In high hopes now, all this construction will be undertaken according to the Master Plan for the College-I mean the lay-out of the Arts Elock, the Auditorium, the Staff Quarters and the Hostel in phases.
"In this achievement, Mr. Chairman, you had a very good lieutenant in Principal Mohinder Singh who ever since that he joined the college in 1972 was always on the move and would never rest till the work entrusted to him had been completed to his own satisfaction rather than yours. But there is much greater achievement to his credit. With his acumen he could close the ranks of the staff, healing their rifts with the balm of his personal touch of humility and humanity. And I think the Delhi University made a very wise choice in elevating him to the high position of the Dean of Colleges last July. All of us here wish him still further success in life. So long as I am here in his place, it will be my earnest endeavour to live up to his expectations by following his line of actionfor I know very well that he still loves this college dearly.
"Also it is my pleasant duty to congratulate Col. B.H. Zaidi who was the Chairman of the Board of Administration before the College was taken over by the University of Delhi. Most deservedly he was decorated with Padam Vibhushan in the Republic Day awards in January 1976. His long and unblemished career of public service stretching over 40 years is a living testimony of his integerity; and his humility, modesty and mellowness the living traits of his fine character.......

## SCHOLARSHIPS

"Already there is one scholarship in the college, viz., Rai Bahadur Manmohan Memorial Scholarship, awarded to the best student in social sciences every year. From the next academic year (1976-77) endowments have been received for instituting three more scholarships of the value of Rs. 50/- per month each. They are:

1. Baba Sohan Singh Memorial Scholarship has been donated by Principal Labh Singh and his brothers. it shall be awarded to the best student joining the college in the B.A./B.Sc. (Hons.) Mathematics classes.
2. Shrimati Devaki Rani Memorial Schoarship has been given by Lala Amar Nath Sachdev of M. R. Amarnath of Thailand. It shall be awarded to the best student joining this college in B.Sc. (Hons.) in pure sciences.
3. Shrimati Jamna Devi Memorial Scholarship has been donated by my colleague, Shri D. S. Bhalla. It shall be awarded to the best student joining this college in the B.A. (Hons.) class in English. $\qquad$

## THANKS-GIVING

"Having taxed your patience a iot, now it i s my pleasant duty to tender thanks. I was old in the College and yet new to the job when I took over in July last. I could not have run it efficiently without the help and support of the teachers of all disciplines and I had it in ample measure from them, especially from the Staff Secretary, Shri S. P. Malhotra. The administrative staff at all levels was very cooperative which I very much
appreciate. The students behaved in a disciplined manner and did not let the atmosphere be vitiated; and for this they must be complimented. But more important was the guidance which I got from the Chairman of the Governing Body, Dr. V. P. Dutt, who found time from his very busy schedule and spared no pains to enrich the life of the College in the immediate as well as ultimate future; and such was the attitude of the other members of the Governing Body as well who invariably ratified his decisions. Dr. K. B. Rohtagi, Director, South Campus, University of Delhi always extended his helping hand to me for which I am grateful to him. The U.G.C. stood by me and pulled us through financial difficulties, even overlooking for the time being if some shortcomings were there on our side. Last but not least, I am beholden to the Chief Guest of the day, Dr. G. S. Dhillon, who has found time to accommodate us and be with us, may be for $a$ very short time. And all other guests who have responded to our invitation and taken the trouble of coming here equally deserve our thanks."

Before giving away the prizes, both in sports and studies, the Chief Guest expressed his satisfaction over the state of affairs in the College. He was happy to note that the proper atmosphere desirable in a place of learning had set in. He narrated his experience of what he had seen in Moscow last year. The Russian youth believed in study first, study second and study last. Of course, they broadbased the word 'study'. It included not only reading books but also what life has to offer by way of experience in all fields and knowing it firsthand through
partlcipation in constructive activities. Emulating them in this healthy way would certainly lead to improvement in the way of life of our young men and women.

While thanking the Chief Guest, Dr. V. P. Dutt, praised the amount of patience which Dr. Dhillon had displayed as its Speaker through the stormiest period of the Indian Parliament. It was a befiting recognition of his great qualities of head and heart that he had been asked to join the Union Cabinet at this crucial stage in the country's progress. Dr. V.P. Dutt also felt particularly happy that the college had become
once again a quiet place of studies and sports for which he must compliment the Principal, the Staff and students of the institution.

Shri Mohinder Singh felt elated that the college which he had started building up before taking up his new post was well on its way to progress. He assured Dr. Dhillon that if and when he visits this institution sometime later he will find it completely transformed not only in terms of its buildings and play-grounds; but, more than that, in this that it should be possible to call it a true place of learning of a very hight intellectual stature.

## CONDOLENCES

This meeting of the Teaching and Non-teaching Staff and the Students of Deshbandhu College held on 11th August, 1975 at 11.00 A.M. expresses their extreme grief at the sad and sudden demise of Mr. M. M. Kulshreshth, Library Assistant (senior) of this College, and pray to the Almighty God to grant solace to the departed soul and sufficient patience to the bereaved family to bear the irreparable loss thus caused to them by his sudden death.


This meeting of the Teaching and Non-teaching Staff and the Students of Deshbandhu College held on 17th February, 1976 places on record its sense of extreme grief over the untimely demise of their worthy colleague, Shri K. C. Khanna, Lecturer in Chemistry, and prays to God Almighty to grant solace to the departed soul and sufficient patience to the breaved family to bear the irreparable loss caused by his sudden death.

## देश

$$
q \varepsilon \theta Y-\theta \xi
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { छात्र सख्वादक :-अशुक बहल }
\end{aligned}
$$



१．कुछ ग्रपनी कुछ जग की
२．ग्रबला नारी，सबला नारी
३．स्वप्न
४．नियोजित परिवार
य．इन्तज़ार
६．राराफ़त का नुस्ख़ा
७．ग्रनुकम्पा
ᄃ．ग्रनोखा शहर
ह．प्यार
१०．भारत का ग्रन्तf क्ष में प्रवेश
११．ग्रस्तित्व होन चाह
१२．प्रियप्रवास के भाव पक्ष पर युगीन परिवेशा का प्रभाव
१३．मेरी हसरतें तो निकलीं，मेरे ग्रांसुग्रों में ढल के
१४．राषट्रकवि श्री मैथलीशारण गुप्त श्रौर उनका कान्य
9\％．विद्यार्थी फेल ही तो होगा
१६．ग्रापात स्थिति
१＇9．बन्धन
१५．श्राइचर्य जनक किन्तु सत्य $\quad$ ．．
१ع．राष्ट्र－भाषा हिन्द्री के बढ़ते चरण ．．．

## २०．सन्देह

२१．भूटे वायदे
२२．एक श्रौर सूयंस्त
२३．प्यार की शापश्य
२४．डेढ़ इंच की मुस्कान


#### Abstract

．


．．．（सम्पादकीय）［ग्रशोक कुमार बहल］३ — ४
．．．（लेख）［सुरक्षा ग्राहुजा］\＆— ६
．．．（कहानी）［ग्रमरसिंह नौनिवाल］७－$\varepsilon$
．．．（कविता）［ग्रश्वनी नैययर］
qo
［बाबूराम भाटी］
११
$\begin{array}{lrr}\ldots & \text {（कहानी）} & \text {［बाबूराम भाटी］} \\ \ldots & \text {（नुस्खा）} & \text {［रघुनन्द्दन गार्मी］}\end{array}$

．．．（कहानी）［ग्रशोक कुमार बहल］

१३—१४
．．．（कविता）［नतथ्थीराम ग्रम्बावत］

$$
q \xi
$$

．．（लेख）［गजेन्द्र मोह्न मुँज़ान］१७－१亏
．．（कविता）［गीता ग्रोवर］？5
（लेख）
［मंजु गुप्ता］
？$ع-$－२
（कविता）［ग्र्रोक लवासा］२ ？

| （ कविता） | ［ग्रशोक लवासा］ | २？ |
| :---: | :---: | :---: |
| （लेख） | ［कुमारी विनोद जैन］ | ママーマソ |
| （ङुछ विचार） | ［ग्रजिन्दरसंसंह डंग गोलू］ | マめ |
| （लेख） | ［नत्थीराम ग्रम्बावत］ | २६－२ง |
| （कविता） | ［ वेदप्रकाग़＇ग्रंश्रु＇］ | २७ |
| （लेख） | ［सतीग व्यास］ | そう |
| （लेख） | ［शंकर देव वर्मा］ | २ع—३？ |
| （कहानी） | ［सुमन बगगा］ | ३マ—३〉 |
| （ कविता） | ［माम राज］ | ३り |
| （श्धांजली） | ［गीता ग्रोवर］ | ३६－३७ |
| （कबिता） | ［सलील कपूर＇दर्द＇］ | ぶ |
| （ चुटकले） | ［विजय वुमार＇कीकान＇］ | $\ldots$ |
| २ ］ |  |  |

## सम्पादकीय :



विद्यालय या महाविद्यालय की पत्रिका जब प्रकाशित होती है, तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देशय श्रवरय निहित होता है। इन्हीं उद्देर्यों को समाहित किए हुए 'देश' का ये अंक सहृदय पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत है। इसमें सफलता श्रथवा श्रसफलता का निर्णय उन्हीं के हाथों में है।

हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता श्रौर गौरव का विषय है, कि हमारे भूत-पूर्व प्रधानाचार्य श्री महेन्द्र सिंह जी दिल्ली विशवविद्यालय में 'डीन श्राफ कालेज' के पद पर नियुक्त हो गए हैं। उनकी उदारता, ग्रास्था श्रौर बुद्धि-गरिमा इतनी व्यापक है कि उसे हम लेखनीबद्ध नहीं कर सकते । उनके स्थान पर श्री लाभरिंह जी की नियुक्ति भी हमारे कालेज के लिए सौभाग्यशाली रही। उनके दिशानिर्देशान से कालेज प्रगति की ग्रोर ग्रग्रसर हो रहा है ।

कभी-कभी जब पापों का घड़ा फूटने वाला होता है، ग्रौर पुण्य प्राप्ति के लिए लोग चिर-काल से प्रतीक्षा करते ग्राते हैं; तब उनकी इस प्रतीक्षा की पूर्ति के लिए जो वातावरण उपस्थित होता है। वह ग्रपने में अ््द्न त्तुत रंग लिए हुए होता है, 'श्रापात-स्थिति' से पहले देरा भर में जो ग्रच्यवस्था फैल गई थी, उसका रुख बदलने के लिए श्रापात-स्थिति की घोषणा करना ग्रावइयक हो गया था । वास्तव में किसी भी देश की सरकार यह नहीं चाहती कि उसके यहां ऐसी स्थिति हो । यह ग्रापातस्थिति दो ही कारणों से लागू की जाती है। प्रथम, देश पर किसी दूसरे बाहरी देश का ग्राक्रमण ग्रौर दिवतीय श्रान्तरिक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने पर । भारत में इस स्थिति की घोषणा का यह द्वितीय कारण था। यहां ग्रान्तरिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों का बसों में जाना, सड़क पर चलना, यहां तक कि खानापीना सभी कुछ दुर्व त्तियों के कारण हराम हो चुका था; इन बुराइयों को दूर करने के लिए भारत में श्राज चाहे कोई भी प्रधान-मंत्नी के पद पर होता, वह भारतीय जनता की भलाई के लिए मजबूर होकर यह स्थिति लागू
अशुक कुभाभर बैहल करता।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रधान मंत्री का बीस सूत्रीय कार्यक्रम देशा को प्रगति में ग्रौर भी तीव्रता से ग्रग्रसर करने में पूर्णत: सक्षम है। इसके ग्रन्तर्गत उन लोगों की जो मानवता की ग्राड़ में ग्रमानवीय कृत्य कर रहे थे, जैसे—घूसखोरी, रिइवतखोरी, कालाबाजार तस्करी श्रपनी वास्तविक श्राय को छिपाना ग्रादि; इन सब की पोल खुल चुकी है, तथा सरकार की ग्रोर से ग्रनेक ग्रधिनियम बनाकर इन सब बुराइयों कों दूर किया जा रहा है । इस कार्यक्र से जनता के निम्न ग्रौर मध्यम वर्ग को विशोप रूप से राहत मिली है। गांधी जी ने भी $१=$ सूत्रीय कार्यक्रम ग्रपनाने की इच्छा व्यक्त की थी। वह सपना ग्राज साकार होता दिखाई दे रहा है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। "किसी देश की प्रगति जन सामान्य वर्ग पर निर्भर करती है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब प्रत्येक काम को करने की ग्रादत ग्रपनी संस्कृति, ग्रपने परिवेश, ग्रपनी जिम्मेदारियां, श्रपनी भाषा ग्रौर विवेक के ग्राधार पर हो ।" ग्रभी देश में हिन्दी की समस्या बनी हुई है। ग्रभी हिन्दी के पांवों में ग्रनेक ज़ंज़ीरें जकड़ी हुई हैं, यदि बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के बहाने हिन्द्दी को भी राष्ट्रभाषा का गौरव पूर्णतः प्राप्त हो जाए ग्रौर हिन्दी के क्षेत्र में लगातार कम से उन्नति होती रहे, तो हमें विरवास है कि एक न एक दिन उसके पांवों में जकड़ी जंजीरें ढ़ीली होकर स्वयं खुल जाएंगी।

बड़े हर्ष की बात है कि हमारा कॉलेज प्रगतिशील चरणों की ग्रोर श्रग्रसर हो रहा है, इस वर्ष श्री महेन्द्रीिंह जी ग्रोर श्री लाभ सिंह जी के सहयोग से 'बॉयस-कॉमन रूम' का उद्घाटन किया गया। छात्राम्र्रों के लिए 'गर्ल्स कॉमन-रूम' की सुविधा पहले से ही मौजूद है, इसके साथ-साथ ‘सहकारी संघ भंडार' का खुलना भी प्रसन्नता का विषय है। इसमें छात्र-छात्राग्रों को सस्ते दामों पर

चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। श्रभी इसमें कई चीजों की कमी है, परंतु हमें श्राशा है कि धीरे-धीरे यह सब कमी पूरी हो जाएगी ।

इसके श्रतिरिक्त कालेज में हुए कार्यऋ्रमों जससेराष्ट्रीय सेवा योजना, 'राष्ट्रीय उद्यमी संगठन' ग्रौर इसके ग्रन्तर्गत छात्र-उद्यम शाखा' का निर्माण होने से छात्रछात्राग्रों को ग्रनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। ग्राधुनिक समय को देखते हुए हमें श्रपने पांवों पर स्वयं निर्भर रहना चाहिए । सरकारी नौकरियों की बजाय ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम श्रपना निर्वाह स्वयं चला सकें। इससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। सरकार श्रौर जनता दोनों का हित इसमें हो सकता है।

इन सब बातों के बावजूद एक कमी जो हमें खटक रही है वह है—कालेज की गरिमा को बढ़ाने वाली उसके उपयुक्त बिल्डिंग का श्रभाव । बिल्ड्डग के कमरों श्रादि के ग्रधिक न होने के कारण छात्र श्रौर प्राध्यापक दोनों वर्गों को ग्रनेक कठिनाइयां होती हैं। इसी कारण कालेज की समय-सारणी में किसी भी कोर्स के एक-दो पीरियड ग्रवइय खाली जाते हैं। हमें पूर्ण विशवास है, कि हमारे प्रधानाचार्य जी का ध्यान इस ग्रोर ग्रवइय ग्राकर्षित है, श्रौर श्रागामी वर्ष तक यह ग्रभाव भी काफी हद तक पूरा हो जाएगा।

ग्रन्ततः जिन छात्र-छात्राग्र्रों ने श्रपनी छुपी प्रतिभा से परिचित कराया है, उन सबके प्रति हम ग्राभार प्रकट करते हैं। जिनकी रचनाएं हम पृष्ठों की कमी के कारण नहीं छाप सके, हमें ग्राशा है कि वह ग्रपना सृजन कार्य पूरी तल्लीनता के साथ करते रहेंगे, जिनकी प्रतिभा श्रभी सुषुप्त है वह जल्द जाग्तृत हो-यही हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं, ग्रौर यह भी कि ग्रगली बार वह इस प्रतिभा से हमें परिचित करायें।
"ग्रां परितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं ।"

##  सबल नहरी"



सरक्ष आरहज बी०ए०० (पास) तृतीय वर्ष

श्रबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी ।
ग्राँचल में है दूध, ग्रौर ग्रांखों में पानी।।

एक ज़माना था जब लड़की का जन्म होने पर मां-बाप का मुंह फीका पड़ जाता था । उस ग्रबोध बालिका को रिक्षा देना वे श्रपना कर्तव्य नहीं समभते थे। कच्ची उम्र में ही उसकी शादी पैसों के श्रभाव के कारण बड़े-बूढ़ों से कर दी जाती थी। परिणाम स्वरूप छोटी उम्र ही श्रकसर लड़की विधवा हो जाती थी ।

एक ज़माना था जब पाण्डवों ग्रौर सत्यवादी हरीशचन्द्र ने श्रपनी पत्नियों को बेचा था । नारी मर्द के लिये भार स्वरूप थी। नारी को मर्द श्रपनी सम्पत्ति समभता था; गाय तथा बैलों जैसा उससे व्यवहार करता था। मर्द जब चाहे उसे खरीदता था; जब चाहे उसे बेचता था। ग्राज भी मनुष्य एक पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह कर सकता है, परन्तु स्त्री पति के मरने पर दूसरा विवाह नहीं कर सकती। समाज उसे कठोर वैधव्य-जीवन बिताने के लिये विवरा कर देता है। परिणामस्वरूप श्रनेक गुप्त व्यभिचार होते हैं ग्रौर कभी-कभी तो ग्रर्थभाव के कारण इन विधवग्रों को वेइया का जीवन बिताने के लिये मज बूर हो जाना पड़ता है। नारी के लिये यह कहना उचित था कि 'नारी उस सफेद दुपट्टे की भांति है जिसे पुरुष जिस रंग में रंगना चाहे रंग सकता है ।'

प्राचीन काल के कवियों ने कहा है-'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।" ग्रर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताग्रों का निवास होता है । नारी यदि किसी की पुत्री है तो किसी की बहन, मां, भाभी ग्रौर बहू भी है। नारी श्रपने त्याग के लिये सदैव प्रशांसनीय रही है। पुरुष के कष्टों को वह हृदय पर पत्थर रखकर सहन करती ग्रायी है। उसकी सेवा श्रपना कर्चव्य समभकर वह करती ग्राई है। नारी ईइवर की ग्रनुपम कृति है। नारी गंगा की तरह पवित्र, देव की तरह दयामय श्रौर स्नेह से भरी हुई मां है। ईरवर ने उसे प्रेम भरा हृदय दिया है، जिससे वह दूसरों के दुखों का ग्रनुभव कर उन्हें दूर कर सकती है ।

नारी सृष्टि की जननी है। जो नारी पुरुष को जन्म देकर उसका ग्राजीवन तन, मन ग्रौर धन से लालन-पालन करती है; जिसकी गोद सारे विर्व की विभूतियों से बढ़कर है; जो सीता ख्रौर लक्षमीबाई जैसी त्यागमयी श्रौर वीरांगना है; जिसमें पद्मिनी सा जौहर है; जिसने गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नेहरू, महात्मा गांधी जैसे ग्रनमोल रत्न वैदा किये; उसी विजयशालिनी नारी की

दुर्दशा ! नारी को पुरुष मनोरंजन का साधंन संमभता है। वह नहीं जानता कि वह ग्रर्थागिनी उसके जीवन को प्रेरणा देने वाली ग्रादि शक्ति है। नारी पुरुष की ग्रर्धागिनी कहलाती है पर पुरष उसे श्रबला समभता है। वह भूल जाता है कि नारी सदैव दूसरों की भलाई में श्रपने ग्रापको ग्र्रापत करती ग्राई है, स्वयं मिटती ग्राई है, ग्रनुपम बलिदान देती ग्राई है।

नारी को इन स्थितियों से निकालने के लिये, उसे समान ग्रधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ग्रधिकार देना होगा। इसी के द्वारा हम ग्रपनी सामाजिक स्थिति में ऋांतिकारी सुधार कर सकते हैं ग्रौर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां जीवन के हर क्षेत्र में नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी।

प्रसन्नता की बात है कि नारी ग्राज शिक्षित हो रही है। वह ग्रपना भरण-पोषण (निवर्वह) स्वयं करने में समर्थ बन रही है। उसे किसी की सहायता की ग्रावर्यकता नहीं है। वह ग्रपने देश के प्रति कर्₹ंव्य को श्रच्छी तरह

निभा सकती है। हमारी सरंरार नहीं चाहती कि नारी किसी पर निर्भर रहे ।

सरकार ने नारी-शिक्षा के लिये स्कूल खोले हैं ; एन. सी. सी. ट्रे निंग की व्यवस्था की है जिससे वह ऊंची रिक्षा ग्रहण कर देश की सेवा कर सकती है। नारी ग्रपने ग्रधिकारों व कर्ताव्यों को श्रच्छी तरह जानती है। संकटग्रस्त भारत की नारी होम-गार्ड, ड्राईवर, नर्स ग्रादि बन कर लोगों की सेवा कर सकती है। मनोरंजन कार्य कमों का ग्रायोजन करके वह राष्ट्रीय सुरक्षा-कोष में पैसा दे सकती है। गहनों का मोह छोड़कर वह राष्ट्र को सोना दे सकती है। राष्ट्र-रक्षा के मोर्चे पर जाने के लिये वह ग्रपने पिता, भाई व पति को साहस भरी बातें कह कर जाने के लिये प्रेरित कर सकती है।

संक्षेप में ग्राज की नारी राष्ट्र की प्रेरणा, मानव की शक्ति ग्रौर विशव शांति की ग्रधिष्ठात्री बन सकती है। ग्राज वह ग्रबला नहीं, सबला है। वह पुरुष की पथगामिनी नहीं, पथ-प्रद्राशका हो सकती है। उसे ग्राज मनवाता का दर्जा प्राप्त है।


设 देर तक सोए रहने वाले पुत्र को पिता जल्दी उठनें की सीख दे रहे थे, "जल्दी उठने से बहुत फायदे हैं, ग्रपना पड़ैसी रमेश रोज जल्दी उठकर सवेरे-सवेरे घूमने जाता है, ग्राज सवेरे ही उसे रुपयों से भरा बटुग्रा मिला। देखा, यह जब्दी ही उठने का लाभ था।"
"पर बापू !" कुम्भकर्ण ने जवाब दिया जिसका बटुग्रा गिरा होगा, वह तो रमेश से भी जल्दी उठने वाला होगा। ग्राप यह तो सोचिए कि, जल्दी उठकर उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया। इससे यही मतलब निकला न कि जल्दी उठना हानिकारक है।

क्लास का वातावरण एकदम शांत था। इस शात श्रौर चुप्पी साधे वातावरण में सिर्फ एक ही ग्राबाज नुंज रही थी＇ग्रौर वो थी，हमारे कैमिस्ट्री के लेकचरार＇ ＂बी० सी० माथुर＂की। कुछ छात्र टक－टकी लगाये बोर्ड की ग्रोर देख रहे थे ग्रौर कुछ लेक्चरार की ग्रोर । कुछ एक की लेखनी उनकी कापी पर चल रही थी। कर्भी－ कभार जब लेक्चरार को प्रशन का ग्रधूरा उत्तर छातों के सम्मुख ग्राता तो उसकी पूर्ति छात्रों के एक स्दर द्वारा हो जाती। जिससे पूरी क्लास एक दार गूंज उठती ।

श्रचानक तीसरे पीरियेड की समार्ति की घंटी घन－घना उटी। टर्रन टर्रन । सभी छा₹ उठ खड़े हुए। में ग्रौर प्रदीप，छात्रों के समूह को चीरते हुए बाहर ग्राये चौर रोजाना की तरह कालेज के वाहर सामने जो पार्क है उसकी ग्रोर ग्रग्रसर हो गये। प्रदीप मेरा एक खास जाना पहचाना दोस्त है। दास्तव में हम दोनों की एक－दूसरे सें खूब पटती है ।

सांइस ब्लाक के बाहर कालेज गेंट तक जाने के लिए， सीढ़ी उतरते ही खुला भैदान है，जिसके दीच में，साड्न्स ब्लकक से ग्रार्ट्स ब्लाक तक फर्श का बना रास्ता है，जिसके दोनों श्रोर सुन्दर मोहक पुष्पों की क्यारियां हैं। रंग बिरंगी，श्राधुनिक फैशान के साथ，छात्रों के म्रलग－स्यलग समूह इस मार्ग से श्रा जा रहे थे । प्रदीप के साथ मैंने ग्रार्टस् ब्लाक में प्रवेशा किया।

पच्चीस जिनट के लंच के दौरान मैं ग्रक्रंर नोटिस पढ़ा करता हूँ，ग्रौर या फिर पार्क में जा बैठता हूँ । नोटिस बोर्ड के एक कोने में $火-६$ छात्रों का समूह नोटिस पढ़ रहा थ । सोचा ！शायद कोईं ग्रावर्यक नया नोटिख होगा। पढ़ा तो मलूम हु习ा कि टाईम टेवल बेंज हो गया है। इसके साथ ही एक छोटा सा नोटिस लगा
 लिए ग्रापकी रच नाएं ग्रामंत्रित हैं।＂मेंरे राशे में खुखी की एक लहर सी दौड़ गयो। में भी श्रपनी रचना प्रकासित

## संप्न

$\qquad$
$\square$


$$
\vdots
$$

$$
\vdots
$$

$\vdots$
$\vdots$
$\qquad$
अभर सिंह नरेनिवケल बी०एस०सी०（बी ग्रुप）दितितीय वर्ष

करवाना चाहता था। इसलिए सोचा—चलो पार्क के एकांत में विचार करगे।

मैं श्रौर प्रदीप पार्क में जा बैंे । प्रदीप मुभ्के इधर－ उधर की बातों में उलभाने की कोशिरा करने लगा। लेकिन मेरा ध्यान तो ग्राज के निकले नोटिस पर ग्रार्कषित था । मैं भी ग्रपना कोई लेख，कविता प्रकाशित करवाना चाहृता，लेकिन ！वह लेख कैसा होगा ？उसका शीर्षक क्या होगा ？सोचने पर मैं परेशान सा हो उठा। मस्तिषक पर खूब जोर डाला，शायद कोई प्रस्ताव दिमाग立 कौंध ही जाए। परत्तु कौई लाभ नहीं। हां ग्रब मेरी परेशानी कुछछ ज्यादा ही वढ़ गयी थी।

मैंने श्राकारा की श्रोर नजर दौड़ाई । दूर-दूरं तक नीला ग्राकाश फैला हुग्रा था, जो ग्रपने ग्रांचल में तैरते हुए बादलों को समेटा हुग्रा सा जान पड़ता था । सूरज की किरणें पृथ्वी पर हरी घास को भी तपा रही थी। कभी धूप कभी छाया बादलों को ग्रांख मिचौनी का ही एक प्रतीक मालूम होता था। दूर-दूर तक सफेद बादलों की ग्रोट में रंग-बिरंगे पक्षियों का सामूहिक दल मंडरा रहा था । इस एकांत लुभावने वातावरण में, मैं विचारों में खोया, सोच रहा था-रायद ! प्राकृतिक का सौन्दर्य हो मेरे लेख का ग्राधार बन जाए । सायं-सायं करती ठंडी हवा के भोंके ने मुझे, मे री विचारधारा के साथ मज़बूती से जकड़े रखा ।

ग्रचानक प्रदीप ने मेरा कंधा भकभोर दिया, जिससे मेरी विचारमग्न श्रवस्था भंग हो गयी । "चल उठ यार, २४ मिनट समाप्त हो गये, ग्रगली क्लास श्रदैट्ड नहीं करनी क्या ?" ग्रौर प्रदीप के साथ मैं भी ग्रपने वस्त्रों पर लिपटी घास को साफ करता उठ खड़ा हुग्रा ।

शाम को मैं थका मांदा घर लौटा तो पाया कि मेरे दो दोस्त पहले से ही मेरा इन्तजार कर रहे हैं। मेरे श्राते ही दोनों उठ खड़े हुए । मैंने उनके ग्राने का कारण पूछा तो उन्होने मुस्कराते हुए सिनेमा का प्रस्ताव सामने रखा । मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मेरी एक न सुनी ग्रौर मजबूरन मुभे भी उनके साथ होना पड़ा ।

शो के तीन घंटे परचत् जब मैं घर लौटा तो मे री थकावट चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी । ठंडी रात को सवा नौ बजे, मेरी बहन निम्मी मेरे लिए गर्म-गर्म चाय ले ग्रायी । मैंने ग्रपने बूट उतारे ग्रौर थका मांदा, बिस्तर पर, पुस्तक लिए रजाई में जा घुसा। सोचा कि रजाई की गर्महट में पढ़ने में खूब मज़ा ग्राएगा ।

चाय की चुस्कियों के साथ-साथ पुस्तक के पृष्ठों को पलटने लगा। ग्रध्ययन करने की खूब कोशिश की परन्तु ये क्या ? मेरे मस्तिष्क को ग्राज वाले नोटिस की याद ने एक बार फिर भटका दिया। चाय का व्याला हथेली में

लिए एक बार मैं फिर ख्यालों में खो गया । चाय का ग्रंतिम घूंट गले से उतारते हुए दोबारा पढ़ने की कोशिश की । शायद ! थकावट ग्रौर नोटिस का तनाव ही मेरे लिए ग्राज पढ़ाई में दिल न लगने का मूल कारण बना । चाय का खाली व्याला निम्मी को थमाते हुए ग्रौर पुस्तक को सिरहाने रख, सर्दी की ग्रंधेरी रात काटने के लिए रजाई को चारों ग्रोर से भली भांति ढ़क लिया; ग्रौर पूरी संतुष्टि से श्रपने ग्रनहोने लेख के बारे में सोचने लगा। उसकी मग्नता ने मेरी थकावट के तार ढ़ीले कर दिये ।

सामने हाल से श्राते हुए सुरेरा ने मुस्करा कर, मेरी श्रोर ग्रपना दायां हाथ बढ़ाया-"है लो, ग्रमर, हाऊ ग्रार यू ।"
"वैल ! " मैंने भी मुस्करा कर हाथ बढ़ाया ।
"यार ! श्राज ये कालेज हाल में इतनी चहल-पहल किस लिए ?"

सुरेशा ने माथे की लकीरों को स्पष्ट करते हुए पूछा ।
"क्या तुम नहीं जानते ? ग्राज लेख प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा हमारे प्रिसिपल द्वारा सम्पन्न होने वाली है। श्रौर...हाँ...इसमें मैंने भी भाग लिया है ! देखते हैं...शायद......!
"यार, प्रदीप के ग्रभी तक दर्शान नहीं हुए क्या बात है ?" मैंने श्रचानक पूछा ।
"लो! प्रदीप महाराय याद करते ही ग्रा गये !" सुरेशा ने मुस्कराते हुए एक ग्रोर इशाना किया।

प्रदीप ने ग्राते ही हम दोनों से बड़े श्रदब से मुस्कराते हुए हाथ मिलाया श्रौर फिर कालेज हाल में प्रवेश किया।

कालेज हाल, छात्र व छात्रां्र्रों से खचाखच भरा हुग्रा था । शोर ग्रौर हंसने इत्यादि की श्रावाजों से पूरा हाल

गूंज रहा था । हाल ट्यूब लाइट्स श्रौर बल्वों की रोशारं से जगमगा रहा था। सामने स्टेज, पर जो लाल रंग की दरी से सुझोभित था, उस पर बीच में सोफे पर प्रिसिंपल महोदय बैठे हुए थे । ग्रौर दोनों ग्रोर दो श्रलगश्रलग छोटे सोफों पर प्रतियोगिता के चीफ गेस्ट बैंे हुए थे, जो ग्रापस में मुस्कराते हुए धीमें-धीमें बात कर रहे थे । सामने टेबल, जो कि रंगीन मेज़पोरा से सजी हुई थी, ग्रौर दोनों ग्रोर दो रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे ।

थोड़ी देर के परचात् कालेज के ग्रध्यक्ष श्रइोक कुमार ने चीफ गेस्ट श्री बी. डी. मेहरा ग्रौर दांई ग्रोर बंते लेखक श्री रामनाथन् त्रिपाठी से परिचय कराया। श्री त्रिपाठी ने खड़े होकर एक छोटा सा भाषण दिया श्रौर प्रतियोगिता प्रारंभ की घोषणा कर दी ।

कालेज हाल में एक दम सन्नाटा सा छा गया । प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी छात्रों को बारी-बारी से स्टेज पर बुलाया जाने लगा। सभी के लेख एक से एक ग्राकर्षक प्रतीत होते थे ।. जिससे सभी छात्र व प्रिसिपल महोदय एकत्र गेस्ट बड़े गौर से सुन रहे थे । मैं भी श्रपनी बारी की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहा था ।

लगभग पैंतीस मिनट के परचात् मेरे नाम की घोषणा कर दी गई । स्टेज पर जाते हुए मेरे पैर बोभिल से हो रहे थे। हाथ की उंगलियां ठंडी महसूस हो रही थी। हथेलियों से लगातार पसीना श्राने लगा। स्टेज पर न जाने क्यों डर सा महसूस हो रहा था। ग्राखिर कांपते हाथों की उंगलियों से ग्रपना लेख खोला, जिसे मैंने दिन रात एक करके जी जान से लिखा था। समझ्त हाल में एक बार नजर दौड़ाई—सभी छात्र बड़ी उत्सुकता से मेरी ग्रोर देख रहे थे । निःसंकोच मैं ग्रपना लेख उसके उतार-चढ़ाव के साथ-साथ पढ़ने लगा । हाल के सन्नाटे में सभी छात्र बड़े गौर से इस लेख को सुन रहे थे ।

प्रतियोगिता की समाप्ति के परचात् छात्रों के बात करने का स्वर सुनाई पड़ने लगा। सभी छात्र-छात्रा

परिणाम घोषणा की प्रतीक्षर बड़ी उत्सुकता से कर रहे थे ।

कुछ समय उपरांत सभी छात्र स्टेज की ग्रोर उत्सुतता से देखने लगे । क्योंकि प्रिसिंपल महोदय परिणामघोषणा के लिए ग्रपनी सीट से खड़े हो चुके थे ।

मेरे श्राइचर्य श्रौर हर्ष की सीमा न रही, जब मैंने "लेख प्रतियोगिता" का परिणाम सुना । प्रतियोगिता में "सर्वश्नं ष्ठ लेख" की उपाधि मेरे ही लेख को प्राप्त हुई ! पूरा हाल तालियों की गड़ गड़ाहट से गूंज उठा ।

मुभ्के स्वयं नहीं मालूम कि मेरी सफलता का क्या रहस्य है।

प्रिसिपल महोदय ने मुभे श्रादर सहित स्टेज पर बुलाया ग्रौर ग्रागे बढ़कर उन्होंने श्रपना दायां हाथ मेरी ग्रोर बढ़ा दिया। ग्रभी मैं हाथ मिला ही रहा था कि न जाने क्यों ? मुभे ठंडी हवा का भोंका महसूस हुग्रा । ग्रौर फिर ग्रांखों के सामने तीव्र प्रकाश सा छाने लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे एकाएक सब कुछ श्रदृइय होता जा रहा हो ।

श्रचानक कान में जाना पहचाना सा स्वर सुनाई पड़ा-
"भैया ? भैया ! ......उठो ! घड़ी में $5-00$ बज रहे हैं ग्रौर तुम्हें श्रभी तक नींद ग्रा रही है ? कालेज नहीं जाना क्या ग्राज ?"

सामने देखा-मुस्कराती हुई मेरी बहन निम्मी, रजाई एक तरफ कर, मेरा हाथ श्रपने हाथ में लिए, जोर-जोर से जगा रही है ।

मैं विस्मित हो उसकी श्रोर टकटकी लगाये देखने लगा। सब कुछ ग्रदृइय हो चुका था। ग्रकारण ही मेरे होंठ बुदबुदाये-"तो क्या! ये सब एक स्वप्न था ?" ग्रौर फिर पुनः कालेज मैगजीन के लेख की याद दिल में दबाये, कालेज जाने के लिए बिस्तर से उठ बैठा !

fिंतित हुई अ्रम्मां
पहुँची पास,
प्यार लें पूछा-
"फिर मिली कलास में सजा ?
कहा बेटे ने,
बस्ता उछाल कर,
"भ्रपने लिये नहीं, मां !
दुःखी हूँ रिकरो वाले के लिये;
किसी दिन उसका हो जाएगा चालान,
होगा बेचारा परेशान,
ठप्प हो जाएगा सारा कारोबार ।
पीछे लिखा है;

बी०ए० (पास) द्वितीय वर्ष
'सिर्फ दो या तीन बच्चे’
वैठाकर ले जाता है चार-चार ।

पर बेटा-पिताजी ग्रापने कहा था न जो गुस्सा करता है वो मूर्ख होता है ।

पिता-हां, बेटा ! गुस्सा करने वाले मूर्ख होते हैं, ठीक ही तो कहा था मैंने ।

बेटा-तो यह लो मेरी रिपोर्ट बुक, सब में ज़ीरो ग्राया है ।

से 'Fहाभारत' फिल्म देखकर पति-पत्नी घर लौटे तो बातचीत के दौरान पति ने कहा—"तू ही बड़ी सच्ची बनती है, युद्धिष्ठर भी जुग्रा खेलते थे, फिर तुम मुःके क्यो रोकती हो।"
"ठीक है, नहीं रोकूंगी, पर सोच लीजिए" पत्नी बोली, "द्रोपदी के भी पांच पति थे ।

में जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसी स्थान की ग्रौर बढ़ता चला जा रहा था। जहां वो प्रायः मुभे मिला करती थी। वहां पहुँच कर देखा वह ग्रभी तक नहीं ग्राई थी। शायद कुछ समय श्रौर बाकी था। मैं एक किनारे पर चुप-चाप खड़ा होकर उसकी ग्रौर या उसकी राह देखने लगा। उस क्षण की कल्पना में लीन हो गया जब उसका श्रौर मेरा मिलन होने वाला था; बार-बार निगाह उस तरफ उठ-उठ कर निराशा हो रही थी जिधर से उसने ग्राना था। समय हो चुका था। मैं इन्तज़ार में बोर हो रहा था। धीरे-धीरे समय निकलता जा रहा था। उसके न ग्राने के कारण मन बुरी ग्राकांक्षाग्रों से भरने लगा ग्रौर भय हौने लगा कि ग्रब वह शागद नहीं ग्रायेगी, क्योंकि प्रायः वह बीमार हो जाया करती है। जैसे कि २७ नवम्बर को हो गई थी-यह मार्ग में ग्राते समय दुर्घटना का शिकार हो गई थी...... इस तरह के विचार मन में ग्राते जा रहे थे। समय की गति के साथ मेरे दिल की धड़कन की गति भी बढ़ती जा रही थी, तीन बार ठण्डा पानी पी चुकने के बाद भी मैं बैचैन था क्योंकि ग्रभी तक मैं उसके श्राने के इन्तेज़ार में खोया हुग्रा था ग्रौर उसकी पीड़ा श्रसह्य होती जा रही थी। तभी......

सहसा दूर से मुभे वह श्राती दिखाई दी। इतनी व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा करने के बाद भी उसका ग्राना ही मन को ग्राराम पहुंचाने के लिए काफी था। मिलन की मधुर बेला समीप श्राते देख मैं कुछ रोमांचित हो उठा। वह ग्रपनी उसी मस्तानी, बेधड़क, लुभावनी चाल से मधुर गति से बढ़ी चली ग्रा रही थी। फिर उसने श्रपनी चाल में कुछ तेज़ी की। मैं यह देख प्रसन्न हो उठा कि उसे भी शायद मेरे इन्तज़ार पर दया ग्रा गई हौ, मगर यह क्या ?

वह मेरे पास ग्राई ग्रौर बिना रके, बिना मेरी ग्रोर देखे, ग्रागे बढ़ गई। मैंने सोचा शायद वह श्रागे चलकर ग्रकेले में मुभसे मिलना चाहती है। यहां पर कुछ ग्रौर लोग भी थे, इसलिए उसने यहां रकना उचित न समभा हो, यह विचार ग्राते ही में ग्रागे तेजी से बढ़ा. $\qquad$ मगर


फिर रक गया। वह जा चुकी थी; ग्रौर मैं वहीं खड़ा उस तरफ देखता रहा जब तक वह मेरी ग्रांखों से श्रोभल न हो गई।

में ग्राज उससे बटुत बैचैन था तथा ग्रब मैं उसी जगह जम गया। मेरे इन्तज़ार का बदला उसने इस तरह दिया। मेरा मन ग्लानि से भर गया। मुभे कोध ग्रा रहा था, परन्तु वहां कौन था जिससे ग्रपने मन की कहता ? निराश ग्रौर परेशान सा मैं उसको कोसता हुग्रा घर की श्रोर मुड़ा ग्रौर निशा के सपनों में खो गया।

कभी उसको, कभी दिल्ली परिवहन को ग्रौर कभी ड्राईवर को गालियां देता हुग्रा मैं वापिस घर पहुंचा । मेरी वह ( + ४४४ रूट नं० की बस) प्राय: मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार करती है।

## शहरफकत कर नुख्यF ？

##  <br> बी०ए०（ग्रानर्ज）द्वितीय वर्ष

यदि ग्राप एक निहायत शरीफ इन्सान बनना चाहते
हैं ！तो मेरा एक छोटा सा नुस्खा ग्रवश्य ग्राजमाऐं।
सामग्री ：－
（१）सच्चाई के पत्तं，
（२）ईमानदारी की जड़，
（३）मिलाप के ग्रांकले，
（४）संगठन के बेहड़े，
（乡）उदारता का अंक，
（६）परोपकार के बीज，
（७）वाणी की मिट्टी－चीनी，
（ $\varsigma)$ सतसंग का रस，
（ह）देश प्रेम का बुरादा，
（१०）रहम दिल का छिलका।

कृं विधि ：－
उपरोक्त बस्तुग्रों की बराबर मात्रा को मिलाकर， मन रूपी बर्तन में डालकर，दइके－दलाही के चूल्हे पर रखें । प्रेम की ग्रण्नि जलाऐं तथा श्रच्छी तरह पका कर चूल्हे से उतार लें ग्रैर इसे ठण्डा कर लें। फिर नेक नीति की छलनी में इसको छान लें ग्रौर चरित्र की शीरी में भर दें। बस हुजूर श्रापका नुस्खा तैयार है।

㩊 इन वस्तुत्रों की दुकान ：－
ग्रव ग्राप यह पूर्छेंगे कि ये वस्तुऐं कहां से मिलती हैं， तो साहब यह सब मसाला ग्रपनी शुद्ध ग्रात्मा में मूल रूप से विद्यमान रहता है। यदि कोई चीज न मिले तो रहमदिल खुदा के कन्ट्रोल रेट，रारान कार्ड पर रहमदिल मसाला दुकान का दरवाजा खटखटाऐं ।

暖 सेवन विधि ：－
वह दवा ग्राप प्रतिदिन एक तोला सन्तोष की गुलकन्द के संथ मिलाकर से वन करें।

旙 परहेज ：－
क्रोध की मिर्च，ग्रहृंकार का तेल，लोभ का शहद व दुराचार का मसाला तब तक प्रयोग में न लाऐं जब तक ग्रापका हाजमा खराव है।

骨 खुराक ：－
देश सेवा की खिचड़ी ग्रौर नेक नीति के दूध के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ न लें ।

नोट ：－ग्राप धर्य के साथ ग्रौषधि का सेवन करें । ग्राप थोड़े ही दिनों के प₹चात निह्यायत शरीफ श्रादमी बन जाऐं गे ।

हमेशा की तरह ग्राज भी राजीव का फोटो श्र्यकार में ग्राया। ग्राज उसके ग्यारहवीं साल का परिणाम घोषित हुग्रा था। साल भर के परिश्रम का फल ग्राज उसे प्राप्त हुग्रा। 'ग्रम्मा' इस खुरी की बात से फूली न समायी। उसने गांव भर में मिठाइयां बांटी।

राजीव को सरकार से छात्र वृत्ति मिलनी ग्रारम्भ हो गयी। उसने ग्रपनी स्नातक की परीक्षा का विषय ‘रसायन शास्त्र विशोष' लिया। ग्रपनी इस परीक्षा को भी उसने प्रथम श्रंणी में पास किया ।

राजीव को जहां ग्राने ग्रच्छे ग्रंकों के ग्राने की खुछी हुई, वहां एक चिन्ता भी उसको लग गई। यह चिन्ता थी—नौकरी। ग्रब उसने नौकरी करना उचित समभा, जिससे पढ़ाई भी 'चलती रहे, ग्रौर घर वालों पर भी वह ग्रधिक बोभा न बने । बांत बनुत समभदारी की थी, लेकिन उसे यह न मालूम था कि उसकी यह चाह उसकी राहें, मंजिले ग्रौर यहां तक कि जीवन को भी बदल देगी।

श्रपनी इस नई चाह [की पूर्ति के लिए वह श्रपना प्रार्थना-पत्र जगह-जगह पर ले कर गया, परन्तु उसके इस प्रार्थना-पत्र पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उस भोले-बेचारे को यह नहीं मालूम था, कि नौकरी के लिए एक ग्रतिरिक्त योग्यता यानी सिफारिश की ग्रावइयकता होती है जो कि उसके पास न थी।

श्रपने पूरे प्रयत्नों के पश्चात् भी जव उसे नौकरी नहीं मिंली, तो उसका मन निराश हो गया। वह जीवन के प्रति उदासीन सा हो गया। "वही राजीव जिसंका फोटो ग्रखबार में ग्राया था, ग्राज सड़क की ठोकरें खा रहा है"—इस प्रकार के द्वन्द्द उसके मन में उठ रहे थे। मानसिक परेशानी के कारण वह ग्रवने को भूल चुका था कि ग्रचानक उसके कदम रेलवे के प्लेट फार्म की ग्रोर बढ़ गये, ग्रौर वह बिना सोचे-विचारे रेलगाड़ी पर चढ़ गया 1 टिकट के न होने के कारण उसे एक वर्ष का

## श्रनुकम्पा



अशुक कूभrर बहल

कारावास हो गया ।
जेल से छूटने के बाद उसे ग्रपनी मंजिल का कोई पता न थ।। वह ग्रनजानी राहों पर चले जा रहा था कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ग्रनजाने व्यक्ति ने हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुग्रा कि जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। एकदम उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक लम्बा-चौड़ा, श्रौर डरावना व्यक्ति उसके चेहरे को देखकर मुस्करा रहा है। बह एकदम डर गया। लेकिन उस व्यक्ति की सहानुभूति ने उसका मन जीत लिया। व्यकित का उससे कहना था-"जो तुईे चाहिए, मैं दूँगा" परन्तु तुभे मेरे साथ चलनां होगा। वह ग्रपरिचित व्यक्ति

उसको उस स्थान पर ले गया, जहां मानवता के हत्यारों का श्रड्डा था। वहां उसे विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिये कहा गया। उसके लाख मना करने पर भी उससे यह कार्य दबाव में करवाया जाने लगा। श्रब वह उस कोठरी में बंद हो चुका था, जहां जीवन श्रन्धकार के बादलों से घिरा रहता, सुनहरे जीवन की एक भी किरण उसे दिखाई न देती ।

इसी बीच भारतीय सरकार ने ग्रापात-स्थिति की घोषणा रेडियो द्वारा प्रसारित की। प्रधान मंत्री ने लोगों से यह ग्रनुरोध किया कि वह समाज विद्रोहियों तथा उन लोगों को जो मानवता की ग्राड़ में ग्रमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें पकड़वाने में सरकार की मदद करें। "इन लोगों के कारण न हम ग्रपने को खु़ा रख सकते हैं न जनता को; देश में कुछ तःव ऐसे है जों हमारे कार्यक्रमों ग्रौर देशा की उन्नति के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। हमने जनता के हित के लिए बीस सूत्रीय कार्यऋ्रम बनाया है परन्तु इसकी सफलता जनता के हाथों में है। वह चाहे तो इसे सफल बना सकती है, चाहे तो ग्रसफल। देश में कुछ दुर्त्ट त्तियां कुछ लोगों के कारण श्या गई हैं, उन्हें दूर करना हमारा ही नहीं जनता का भी कर्शाव्य है । झ्रत: जनता उन दुर्दु त्तियों को दूर करना चाहे तो प्रथम उन्हें उन लोगों को चाहे वह दुकानदार हों, या पार्टी के नेता, चाहे वह सरकारी मुलज़िम हों या गैर-सरकारी, ग्रगर यह लोग देशा में किसी भी प्रकार की बुराई लाते हैं, तो उस बुराई को दूर करने के लिए इन्हें पकड़वाना ही होगा 1 $\qquad$ ."

मुके ग्राशा है कि जनता इसे केवल भाषण मात्र ही समभ कर इसे उपयोग में लाएगी। श्रौर सरकार की ग्रधिक से ग्रधिक मदद करेगी ।....."

श्रगले ही दिन से श्रखबारों में तस्करों ग्रादि की गिरफ्तारियां, उनकी जमीने जब्त-सरकारी-गैर-सरकारी अं्टाचार लोगों को नौकरियों से निकालना, सरकार की

मदद करने वालों को इनाम, छिपी श्राय का ब्योरा देने पर दण्ड से मुक्ति ग्रादि खबरों को पढ़कर राजीव का मन ग्राज एक बार फिर बदल गया। उसे लगा कि उससे श्रधिक देश द्रोही कोई नहीं । वह तो उन विस्फोटक पदार्थों का निम्मण करता है, जिससे मानव जाति ही नहीं बल्कि जड़ श्रौर चेतन भी नष्ट हो जाते हैं। इससे ग्रधिक देशा-द्रोहिता की बात ग्रौर क्या हो सकती है ?

वह सोच रहा था-"मैं क्या था, क्या हो गया, ग्रौर श्रब ग्रागे का जीवन भी क्या इसी बंद कोठरी में व्यतीत हो जाएगा। क्या मेरे जीवन में देश द्रोहिता ही लिखी है ? देश सेवा बिल्कुल नहीं लिखी ?" ऐसे प्रशन उसके मन में उठ रहे थे कि इतने में उसका सरदार उसके कमरे में ग्राया । उसने उसे श्रब सो जाने के लिए कहा, ग्रौर प्रतिदिन की तरह बाहर दरवाजे पर ताला लगाकर, चाबी श्रपनी जेब में डालकर चला गया।

राजीव की ग्रांखों में तनिक मात्र भी नींद न श्रायी । उसके नेत्रों के समक्ष श्रखजार की खबरें एक-एक करके नर्तन करने लगीं, उसने भाग निकलने का निरचय कर लिया, ग्रौर वह खिड़की की सिलाखों को तोड़कर बाहर वहां से भाग निकला। सीधा बाहर निकलते ही वह दौड़ा-दौड़ा पुलिस स्टेरान गया। वहां जाकर उसने सब बात बता दी ग्रौर रात ही भर में ग्रपने सभी साथियों को सोते हुंए पकड़वा दिया ।

ग्राज भी उसका नाम श्रखबार में ग्राया था, परन्तु कक्षा में प्रथम ग्राने के कारण नहीं बल्कि सरकार की मदद श्रौर देशा द्रोहियों को पकड़वाने के उपलक्षमें !

श्रखखार में श्रपने बेटे का फोटो देखकर श्रम्मा ने श्राज फिर से मिठाइयां बांटी..........श्रब राजीव की नियुक्ति सरकारी पद पर हो चुकी थी। नौकरी की तलाश का सपना साकार हो गया था। यह ग्रनुकम्पा थी......"ग्रापात-स्थिति की ।"

उठा तो सारा रोगन मेरे कपड़ों को लग गया था। मेरे समीप ही एक बैंच पर लिखा था, "रंग गीला है।" लेकिन जब उस से ग्रादमी उठे तो उन के कपड़े साफ थे ।

## ग्रनोखा शहर


 बी०ए० (पास) द्वितीय वर्ष

वैसे तो ग्राप बहुत से रहहरों से परिचित होंगे, परन्तु मैं श्रापको एक ऐसे राहर में ले जाता हूँ जहां जाकर श्राप यह ग्रनुभव करेंगे कि ग्राप एक ऐसे हवाई जहाज़ पर उड़ रहे हैं जो कि पानी पर चलता है। इस राहर का नाम मित्र-शहर है, परन्तु यह किसी का मित्र नहीं है।

सर्वप्रथम मैं ग्रापको श्रपनी यात्रा का हाल सुनाता हूँ। जब मैं सटेशान पर उतरा तो बैंच पर बैठने लगा इस पर लिखा था "बैंच का रंग गीला नहीं है।" ग्रौर जब में

मैंने सोचा जिस शहर का प्लेट-फार्म ही ऐसा है, वह शहर कैसा होगा।

ग्रभी मैं प्लैट फार्म पर ही था कि एक मनुष्य सफेद प्लेट में रखे एक फार्म को मेरी तरफ बढ़ा कर बोला कि इसे भर दीजिए। मैंने पूछा, "क्यों ?" वह कहने लगा कि यह फार्म प्रत्येक बाहर से ग्राने वाले व्यक्ति को भरना पड़ता है। जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें कुछ प्रशन इस प्रकार थे-
१. ग्राप इस शहर में क्यों ग्राए हैं ?
२. क्या रास्ते में ग्रापको कोई ऐसा शहर नहीं मिला जहां श्राप उतर सकते थे ?
३. क्या ग्रापने कभी चोरी की है ?
४. क्या ग्रापके पिता विवाहित हैं ?
\%. जब श्राप पैदा हुए तो श्रापकी उम्र क्या थी ?
फार्म भरने के बाद मैंने देखा कि वहां जिस दफतर में काम हो रहा था उसके बाहर ‘वेटिंग रूम’ लिखा था। लोग रेल की पटरियों पर चल रहे थे। रेल को ग्राती देखकर जमादार फाटक खोल रहा था।

श्रब मैंने इाहर की सैर शुरू की तो मैंने सोचा पहले मालरोड की ही सैर की जाए। माल रोड पर बड़ी चहल पहल थी। लोग सड़कों के मध्य में चल रहे थे ग्रौर गाड़ियां ग्रादि फुटपाथ पर। एक पनवाड़ी की दुकान पर लोग हजामत बनवा रहे थे।

चौराहे पर एक सिनेमा घर था टिकट बेचने वाली सिड़की पर एक साई़ वोर्ड लगा था जिस पर लिखा था-

१．एक से ज्यादा जेब न काटें ।
२．लाईन में टिकट खरीदने वालों को पुलिस के हवाले किया जाएगा।

३．बलैक मार्ाकट करने वाले कृपया मैनेजर से मिलें ।

दीवार पर एक बोंड्ड लगा था जिस पर कुछ नियम लिखे थे जैसे－जनाना शो के दिन सिनेमा घर की सीमा में ग्रौरतों का प्रवेश निषेद्ध है। यह संब देखते हुए जब मैं ग्रागे बढ़ा तो मैंने एक बाग में प्रवेश किया। बाहर बोर्ड पर निम्न शब्द लिखे हुए थे।

१．घास खाना मना है।
२．ग्राइए，फूल तोड़ियें।
३．कृपया यहां जरूर थूकें।

फिर मैंने एक होटल में प्रवेश किया वहां पर लिखा था，＇उधार खाने वाले ग्रन्दर श्रायें＇जब में यहां से चलने लगा तो मेरा कोट कील में ग्रड़ कर फट गया। मैंने इसे एक प्रसिद्ध रफूगर को दे दिया जो ग्राध घण्टे में ही उसे लेकर रफूचक्र हो गया।

मैंने इस शहर में रहना उचित न समभा। सो जसे ही में स्टेइनन पर पहुंचा तो पता लगा कि गाड़ी जा चुकी है，परन्तु थोड़ी देर बाद गाड़ी वापिस ग्रा गई क्योंकि गार्ड ग्रपनी भंजिंया स्टेरान पर भूल गया था। भाग्यवश में गाड़ी में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक टी．टी．ई．ने मुझे चैक किया ग्रौर कहने लगा कि ग्राप गाड़ी से उतर जाईये। मैंने कहा मेंे पास तो टिकिट है। उसने कहा ＂टिकट लेकर सवारी करना जुर्म है।＂मैं उसकी इस उल्टी गंगा पर कोधित हुग्रा तथा उसे चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। इतने में मेरी ग्राख खुल गई ग्रौर मैंने देखा कि मेरे इंगलिश के प्रोफेसर मेरे सामने खड़े हँस रहे हैं।


एक कागज，एकदम सफेद，एकदम स्वच्च， एक कलम，भावनगप्रों की
स्याही में डूबी।
इस कागज पर रखता हूँ，
कुछ लिखता हूँ
＂व्यार＂！
सुन्दर सें शबदों में अंकित हो गया है－ सारा कागज भर देता हूँ।


## कागज भर गया है，

ग्रब इसे मिटाना चाहता हूँ，
परन्तु भावनाग्रों की स्याही का रंग पक्का है；
ग्राँसुग्र्रों से धोने की कोशिश करता हूँ，
पर नाकाम ！
ग्रब इस ग्रन्तिम वर्ष में कागज को फाड़ दिया है；
ग्रांखों में श्रासू भरे
कागज के टुकड़ों को
समेटने की ग्रसमर्थ कोरिश कर रहा हूँ；
हाय ！
मुशे न मिला रे कभी सचा व्यार！

$$
\begin{aligned}
& \text { नैर्थीरケみ अभ्बయवス } \\
& \text { बी०ए० (ग्रानुर्ज) तृतीय वर्ष }
\end{aligned}
$$

पृथ्वी से लगभग छ०० किलोमीटर दूर स्थित, यह तब से श्रब तक पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है।
'ग्रार्यभट्ट' पांचवीं राताब्दी के विशव विस्यात हिन्दु खगोलविद् (Astrologer) ग्रौर गणितज्ञ थे। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ग्रोर घूमती है न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ग्रोर। उन्होंने पृथ्वी, चन्द्रमा श्रादि के व्यास निकाले व प्रसिद्ध गणितज्ञ स्थिरांक पाई (।।) का मान ज्ञात किया। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने बीजगणित (Algebra) के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण श्रनुसन्धान किए । इन महान् ग्राचार्य के नाम पर हमारे प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया ।
"ग्रार्यभट्ट' का वजन ३६० किलोग्राम व इसका व्यास १.४७ मीटर है। इसके २६ तल हैं। ग्रन्तरिक्ष में उपग्रह को क्रियाशील रखने के लिए राक्ति की जरूरत होती है, जो प्रायः विद्युत के रूप में दी जाती है । हमारे उपग्रह को भी सुचारु रूप से चलाने के लिए लगभग ४४ वॉट राक्ति चाहिए। इसके लिए 'ग्रार्यंभट्ट' की दीवारों पर १न,प००० 'सौर-बैटरियां (Solar-Cells) लगाई गयी हैं। जो सूर्य की उर्जा क्रो विद्धुट में बदलकर उपग्रह के यंत्रों को देती हैं। किन्तु यह बैटरियां सूर्य से राक्ति प्राप्त करती हैं, ग्रतः तब तब वह बेकार रहेंगी जब जब उपग्रह पृथ्वी की छाया से गुजरेगा । इस स्थिति से बचने के लिए उपग्रह में बीस निकिल-केंडिमियम बैटरियां (Nickel Cadimium Cells) रखी गयी हैं, जो न केवल अंधेरे में शक्ति ही देती हैं, बलिक प्रकारा में ग्राते ही पुनः ग्रावेशित हो जाती हैं। इस प्रकार यह बैटरियां जितनी उजा उपग्रह कों देंगी, प्रकाश में ग्राते ही उतनी उर्जा सौर-बेटरियों से ले लेगीं, जिनसे इनकी शक्ति खॅम न हो सके ।

उपग्रह के मुख्य तीन कार्य होंगे ।
१. पृथ्वी के चारों ग्रोर फैले 'श्रायन-मंडल' का श्रध्ययन, जो हमारे ‘रेडियो-संप्रेषण’ (Radio Broad-


भीत'र ञावर
बी०ए० तृतीय वर्ष

एक टीस, एक वेदनां
मुठ्ठी में छटपटाता हृदय,
कुछ ग्रधूरे ख्वाबों के टुकड़े
जिन्हें संजो कर रखना चाहती हूं।
कुछ मिटती यादें
कुछ फीकी श्राशाए"
शामिल हैं इन ख्वाबों में ।
केवल दर्द की परतें चीरती
मौन चीखों के भयानक सुर,
मेरी जिन्दगी के टूटे सितार से
उभर ग्राते हैं फिर,
कानों से रिसकर
हृदय तक पहुंच जाते हैं ।
जीने की चाह
ग्रस्तित्वहीन हो जाती है
उन जलते-बुभते क्षणों में ।
उन बिखरे हुए सपनों को
जोड़ने के प्रयास में
मैं स्वयं बिखर जाती हूँ !
casting) में सहायक होते हैं ।
२. सूर्य से श्राने वाली 'गामा-किरणों' का श्रध्ययन करना व पता लगाना कि सक्किय ग्रवस्था में सूर्य न्यूट्रान उर्त्सीजत करता है या नहीं ।

व्यापक ग्रध्ययन। इसके ग्रतिरिक्त यह उपग्रह बाह्य ग्रन्तरिक्ष तथा पृथ्वी के मौसम के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करेगा। एक ग्रमरीकी उपग्रह् से भारत के २००० गांवों में टेलिदिज़न का प्रसारण हो रहा है। इस प्रकार टेलिविज़न के प्रसारण में योग दे सकते हैं। ग्रन्त में मैं ग्रपने साथियों व श्रपनी तरफ से भारतीय विज्ञान की निरन्तर सफलता की कामना करता हूं
३. पृथ्वी से ग्रत्यन्त दूर स्थित 'एक्स-किरणों' का

## मियम्कास के

भ下兩 पच्च्र $由$



महाकवि हरिग्रौध के＇प्रियप्रवास＇की रचना उस समय हुई，जब भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की प्रशुस्ता थी। भारतीय सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय जीवन में पुनरुत्थान वादी विचारधारा का सून्रपात हो चुका था। जीवन के प्रतयेक क्षेत्र में सुधारवाद का बोलबाला था। तरकालीन श्रार्य समाज，ब्रह्म समाज，प्रार्थना समाज，रामकृष्ण मिशान，थियोसौफ़ीकल सोसायटी श्रादि संस्थाएं जन－ साधारण में व्याप्त ऊंच－नीच，भेद－भाव，छुग्राछूत की भाबनाग्रों को दूर करके सहृदयता，एकता，समानता， मानवता श्रौर विशवबंधुत्व का प्रचार कर रही थीं। कवि हरिग्रौध पर युगीन संस्थाग्रों ने पर्यव्त प्रभाव डाला ।

युगीन－परिवेश से प्रभावित हों कर ही कवि ने कृष्ण के श्रवतारी रूप का खण्डन किया। युग की बौद्धिक चेतना，वैज्ञानिक उन्नति एवं तार्शकक दृष्टि के फलस्वरूप राधा ग्रौर कृष्ण－इन दोनों को लोकसेविका औ्रौर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत काव्य（प्रियप्रवास）में अंकित किया गया हैं पाइचात्य शिक्षा ग्रौर सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति ईरवर के प्रवतारवाद ग्रर्थत् ग्रवतारी रूप को सन्देहपूर्ण दृ्टि से देखने लगे। ग्रार्य समाज भी ग्रवतारवाद के विरुद्ध भण्डा उठाए हुए था । हरिश्रौध जी ने युगीन－चेतना ग्रौर विचारों से प्रभावित होकर कृष्ण से सम्बद्ध ग्रतिमानुषिक प्रसंगों को मानवीय धरातल पर प्रस्तुत किया है। कृष्ण को एक श्रादर्शा नेता ग्रौर समाज सेवक के हूप में चित्रित किया गया है ।
＂रोगी दुखी विपद－ग्रापद में पड़ों की， सेवा सदैव करते निजहस्त थे। ऐसा निकेत ब्रज में न मुञ्के दिखाया， कोई जहां दुरित हो，पर व न होंहें।＂
＂बातें बड़ी सरस थे करते विहारी， छोटे－बड़े सकल का हित चाहते थे। ग्रत्यन्त व्यार दिखला मिलते सबों से वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के ।＂

श्रतिमानवीय प्रसंगों－जैसे तृणावर्त तथा बकासुर दैत्यों－को कवि ने भंभावात यथा भयानक पशु के रूप

みं जु गृष
（ हिन्दी विभाग ）

में दिखाया है।（२१－₹७－४३）। गोवर्धन－धारण की कथा का मी बौन्छीकरण किया गया है । कवि ने वर्षा को एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना के रूप में दिखाया है ग्रौर

इन्द्र-कोध के प्रसंग का उल्लेख नहीं किया। प्रियप्रवास की राधा रीतिकालीन राधा से नितान्त भिन्न एक सामान्य नारी के रूप में ग्रवतरित हुई है। वह लोकसेविका बन कर ग्रबला, वृद्ध ग्रौर रोगी की सेवा करती थी-
"संलग्ना हो विविध कितने सांत्वना कार्य में भी, वे सेवा थीं सतत करती वृद्ध रोगी जनों की। दीनो, हीनों, निबल विधवा ग्रादि को मानती थीं, पूजी जाती ब्रज-प्रवनि में देवियों सी ग्रतः थी।

प्रियप्रवास की. राधा में लोक-जीवन का स्वर है, उसमें ऐकान्तिक जीवन की लालसा नहीं ।

द्विवेदीयुगीन समस्त संस्थाग्रों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्’ ग्रौर 'विशव प्रेम' की भावना का प्रचार किया। यथार्थंत: प्रियप्रवास का प्रणयन ही विशवप्रेम का सच्चा ग्रादर्शा प्रस्तुत करने के लिए हुग्रा है। हरिग्रौध पर टँगोर के विशव-दर्शान ग्रथवा ग्रन्तराष्ट्रीयता का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हरिग्रीध के कृष्ण स्वकीय कार्यों द्वारा विइव-प्रेम तथा विशव बंधुत्व की भावना का प्रसार करते हैं-

के जी से हैं ग्रवनिजन के प्राणियों के हितैषी। प्राणों से है ग्रधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ।'

कृष्ण के विरव प्रेम से प्रभावित होकर राधा भी मेरे हैदयतल में विरव का प्रेम जागा' कह कर प्राणिमात्र की सेवा, जगत-हित तथा लोकरक्षा में ग्रपना जीवन लगा देती है।
"मेरे जी में हृदय-विजयी प्रंम विशव का जागा, मैने देखा परम-प्रणु को ख्वीय प्राणेश ही में ।"

प्रिय प्रवास में राधा का जो चित्रण हुग्रा है, उस में नारी की जिस महत्ता का उद्घाटन हुग्रा है, वह युगीन-परिवेशा का प्रभाव कहा जा सकता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश-सेवा के लिए सर्वप्रथम

सम्भ्रान्त वर्ग की महिलाएं ही ग्रागे ग्रायों थी, उसी प्रकार यहां भी राजकन्या राधा ही सर्वप्रथम लोक-सेवारत दिखाई गई है।

द्विवेदी युगीन समस्त साहित्य गांधीवादी विचारधारा से परिपूर्ण है ! गांधी जी के सत्य, ग्रांहसा, ग्रस्पृरयतानिवारण ग्रादि विचारों को त्रियप्रवास में स्थान मिला है। प्रियप्रवास के कृष्ण 'सत्य' के ऐसे पुजारी अंकित किए गए हैं कि उनको यदि कहीं भी ग्रसत्य का पालन करने वाला व्यक्ति दिखाई देता तो वे उसे समाजं के लिए घातक समभकर पहले तो समभाते ग्रौर यदि नहीं मानता तो तुरन्त उसे दूर कर देना ही श्रच्छा समभते । चतुर्दरश सर्ग में कृष्ण को 'सत्य' का प्रतीक बना कर अंकित किया गया है-
‘सच्चे जी से परम व्रत के वती हो चुके हैं।
निष्कामी से श्रपर-कृति के कूल-व्रती ग्रत: हैं ।'
कवि ने गांधी जी से प्रभावित होकर पापियों, दुष्टों ग्रौर समाज-उत्पीड़कों की हिंसा करने को भी ग्राहंसा बताया है, क्योंकि गांधी जी ग्रात्मरक्षा के लिए शात्रप्रयोग पर बल देते थे ! व्योमासुर की दुष्ट प्रवृति को सुधारने की चेष्टा करते-करते जब कृष्ण थक जाते हैं, तब वे उसे यही कहते हैं-
"क्षमा नहीं है खल के लिये भली,
समाज - उत्पादक दण्ड योग्य है।"
श्राधुनिक युग में स्वामी राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द ग्रौर महात्मा गांधी ने ग्रस्पृरयता को दूर करने का प्रयास किया। हरिश्रौध जी ने युग के इन विचारकों से प्रभावित होकर। 'श्रियप्रवास' में 'दासता' नाम की भक्ति का महत्व प्रर्दर्शित करते हुए बताया कि हमें सदैव गिरी हुई जातियों को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग हमारी सेवा करते
[ रोष पृष्ठ २४ पर ]


# राष्ट्रक कि श्री मिथिलिछहराए गुध्त 

喽र डनकह क下न्य

बिनิेद जैन
बी०ए० (ग्रानर्ज) प्रथम वर्ष

प्रत्जेक युण की ग्रपनी नई समस्याएं, नए विचार, नई रसानुभूतियां ग्रौर नई उत्त्रेक्षायें होती हैं। वे सभी श्रपनी ग्रभिव्यक्ति चाहती हैं। प्रत्येक भाषा को नए युग की नई ग्रनुभूतियों के ग्रनुरूप सांचे में ग्रपने ग्रापको ढालना पड़ता है ग्रौर जिस भाषा में उसकी क्षमता नहीं होरती उसे श्रन्य उपयुक्त भाषा के लिए स्थान छोड़कर ग्रलग हट जाना पड़ता है। देशा के पुनरत्तथान की बेला में हिन्दी भाषा को भी एक नया रूप चाहिए था जो नव

सृजन की ग्रभिव्यक्ति कर सके एक ग्रधिक प्रभावशाली ढंग से ; श्रौर जो बोलचाल की भाषा के श्रधिक निकट हो श्रर्थांत् खड़ी बोली का ही रूप हो । ब्रजभाषा इतने पंडिताऊ सांचे में ढल चुकी थी कि नई ग्रभिव्यक्ति उसके बूते की बात नहीं रह गई थी। इसे द्विवेदी जी ने जाना ग्रौर श्री मैथिलीरारण गुप्त जी ने ब्यावहारिक रूप दिया।

परन्तु खड़ी बोली को नया सामर्थ्य प्रदान कर उसका रूप मनोहारी रसीला ग्रौर प्रभावशाली बनाना हीं सब कुछ नहीं था। यदि उन्होंने केवल इतना ही किया होता तो श्री मैथलीशरण गुप्त हमारे राष्ट्रकवि ग्रौर हिन्दी साहित्यकारों के पूज्य दद्दा न बन पाते । खड़ी बोली को इस निखार की ग्रावइयकता इसलिए तो थी कि भारत जन मन में विदेशी दासता के विरुद्ध एक नई जागरूकता तथा एक नया सांस्कृतिक उद्बोध, ग्रपनी सही श्रभिव्यक्ति के लिए कसमसा रहा था। गुप्त जी ने उसी नई मानसिकता को वाणी दी। उन्होंने प्रारम्भिक काल में ही कहा था-
"केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेशा का भी मर्भ होना चाहिए।"

१\&१? में 'जयद्रथ-बध' बड़ी लोकप्रिय हो गई थी परन्तु उनका उद्बोधन भरा पहला काव्य ग्राया $q \varepsilon ? \succ$ में भारत-भारती। जो जाति भेद से श्रलग पूरे राष्ट्र में फ़ली निराशा के धुंधलके में एक तड़ित की भांति चमक उठा। उसकी ग्रोजस्वी वाणी में जिस महान् सन्देश की घोषणा की गईं है वह राष्ट के लिए एक प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुग्रा। जन-जन के मन में इस काव्य ने नई चेतना तथा नव स्फूरित का संचार किया इसके साथ ही 'भारत-भारती' ने जनता को यह सोचने के लिए भी विद्वा कर दिया-
"हम कौन थे, ₹्या हो गए हैं, ग्रौर क्या होंगे श्रभी। ग्राग्रो मिलकर ग्राज विचारें ये समस्यायें सभी।"

गुप्त जी ने गांधी युग के शुरू होते ही गांधी जी की विचार धारा को ग्रपनी कविता में समा लिया था ।
"श्रफ़ीका प्रवासी भारतवासी" की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं-
"कर्म-कर हैं पर किसी से कम नहीं, सब नरों के स्वप्न एक समान हैं। न्याय से श्रधिकार ग्रपना चाहते, कब किसी से मांगते हम दान हैं।"

परन्तु राष्ट्र के नव जागरण का सवसे परिपकव स्वर हमें 'साकेत' में मिलता है । 'साकेत' नवयुग का प्रतिबिम्ब बन कर श्राया। उसमें राम के बहाने मानव की ईइवरता चित्रित हुई । राम श्रवतार के रूप में कम किंकु युग-पुरुप के रूप में ग्रधिक उभर कर सामने ग्राए हैं-
'सन्देश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने ग्राया ।

इसमें राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता संग्राम की पदचाप स्पष्ट सुनाई पड़ती है। जब शत्रुहन कोध से कांपते हुए कहते हैं :-

> "वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, तो उचित है कांति का ही केतु । दूर हो ममता विषमता मोह, श्राज मेरा धर्म राजद्रोट ॥"

उस जागरण की भावना का ही एक पक्ष यह था कि नारियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा था । गुप्त जी ने इस पक्ष को और भी सबल वाणी दी साकेत की उरमिला, यशोधरा ग्रौर विष्णूप्रिया के माध्यम से । तीनों नारियों में ग्रात्मसम्मान की गरिमा है। उर्समला के वियोग को चिशित करते हुए उत्होंने पुरानी पद्धति के ग्रालंकारिक चमतकारपूर्ण पदों को श्राधुनिक रूप देकर

बहुत सुन्दर बना दिया है। जैसे :-
"उस रुदन्ति विरहिणी के रुदन रस के लेप से ग्रौर पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से ।"

इसी प्रकार यशोधरा की गहन वेदना को भी बहुत सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नारी जीवन श्रपने पूर्ण रूप में इस काल में मूर्त्र हो उठा है। जैसे :-
"श्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कह्तानी ग्रांचल में है दूध ग्रौर ग्रांखों में पानी ।"

रहस्यवाद की जो स्रोतस्विनी हिन्दी काव्य में बह रही है उसकी भंकार इनके भंकार नामक संग्रह में मुखरित हुई है । पूर्णतः पौराणिक प्रवृत्ति होने पर भी गांधीवाद के प्रभाव के फलस्वरूप इन्होंने मत धर्म ग्रादि के सम्बन्ध में समन्व्वयकारी दृत्टिकोण उपस्थित किया है । इनकी 'गुरुकुल’ रचना सिख गुरुग्रों को लेकर लिखी गई है ग्रौर 'कर्बला' में मुस्लिम वातावरण अंकित किया है ।

गुट्त जी कला का उद्देरय जीवन को ऊंचा उठाने में मानते हैं। श्रादर्शावाद के प्रति उनका सहज 'कुकाव है। मयदिदा का उन्हें सदा ध्यान रहा है। प्राचीन से उन्हें ग्रनुराग है पर नवीन से विरक्ति नहीं। उनके काव्य में प्राचंगनता के साथ नवीनता का साअंजस्य स्थापित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है । गुप्त जी राष्ट्रीय कवि हैं, पर उनका दृष्टिकोण निरन्तर उदार श्रौर व्यापक रहा है। भारत की महिमा के हामी होकर भी वे मानवतावादी हैं।

गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषता समय के ग्रासान का साथ देना है । समय के श्रनुसार परिवर्वित होते हुए विचारों को व भावनाश्रों को उन्होंने बड़ी कुरालता के साश श्रपने काव्य में स्थान दिया है। युग की ग्रावाज को सुनकर अ्रार पह्टान कर उसे बड़े कौइाल

के साथ छन्दोबद्ध किया है । इसी दृष्टि से गुप्त जी ग्राधुनिक हिन्दी जगत के प्रतिनिधि कवि कहे गए हैं ।

गुप्त जी का काव्य भारत-संसकृति का चिरन्तन सन्देश है। वह ॠषियों ग्रौर महीषियों का बुद्ध ग्रौर महावीर का, कबीर ग्रौर तुलसी का, रवीन्द्र ग्रौर गांधी के सन्देश का प्रधान तत्व हैं। मानव धर्म विइव धर्म उसकी मूल प्रंरणा है ।

ग्रछूतों के प्रति गुप्त ज़ी के विचार-
"इन्हें समाज नीच कहता है, पर ये भी तो हैं प्राणी इनमें भी मन ग्रौर भाव हैं, किन्तु नहीं वैसी वाणी।"

विशव बन्धुत्व की भावना के प्रभाव में-
"ग्रसंड ग्रात्म-भाव को ग्रसीम विशव में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।"

राष्ट्रीय भावना उनकी रचना में सब कहीं मिलेगी। कवि 'साकेत' में हो या पंचवटी में, कपिलवस्तु के प्रासाद

में हो या महाभारत के युद्ध में, देश को कभी नहीं भूलता ।

लोकप्रियता ग्रौर जनमानस तक पहुंचने की दृष्टि से गुप्त जी का सर्वप्रथम स्थान है। सात्विकता, मयद्या एवं शील की भावना की प्रतिष्ठा करने वाले कवियों में ग्रग्रणी हैं । हिन्दी साहिट्य में गुप्त जी का स्थान निर्धरिरित करते हुए एक ग्रालोवक ने लिखा है कि-
"उपवन में प्रथम पुष्प का, ग्राकाश में प्रथम तारे का ग्रौर भाषा में प्रथम कवि का जो स्थान है वही हिन्दी साहित्य में गुप्त जी का ।" वस्तुतः गुप्त जी हिन्दी काव्य उपवन के प्रथम पुष्प हैं।

इस प्रकार गुप्त जी राष्ट्र के इतिहास, उसकी उपलब्धियों परम्पराग्रों ग्रौर संस्कारों की एक नई व्याख्या करके, राष्ट्र को नवीन हंटटकोण देकर, खड़ी बोली को सब प्रकार से समर्थ बनाते हुए, राष्ट्र की नई मानसिकता की ग्रभिव्यक्ति करके, हमारे राष्ट्र कवि बन गए ; ग्रौर उनकी सहज सरल उदार ग्राट्मीयता ने उनको सभी हिन्दी साहित्यकों के श्रद्ध य दद्T बना दिया ।

## [ शोष पृष्ठ २० का]

हैं, उनके लिए ग्रपना सर्वंस्व उत्सर्ग करने की चेष्टा करनी चाहिए-
"जो बातें हैं भव दितकारी सर्व भूतोपकारी।
जो चेष्टायें मलिन गिरती जातियां हैं उठाती।
हो सेवा में निरत उनके ग्रर्थ उत्सर्ग होना। विरवार्मा-भक्ति, भव सुखदा दासता संज्ञ का है। ".

इतना ही नहीं। सारे प्राणी ग्रखिल जग के मूर्तियां हैं उसी की' कह कर कवि ने छूग्राछूत या ऊंच-नीच की भावना को तुच्छ कह कर सभी को विशवात्मा की मूर्वि कहा है। श्री कुण्ण द्वारा समस्त प्राणियों की ग्रपनी हाथ से सेवा कराके कवि ने यह संकेत किया है कि समाज

के समी वर्ग समान हैं।
युगीन बौद्धिक चेतना एवं तर्זक्कि दृ्टिकोण ने धार्मिक संकीर्णता को दूर करके उदारता, विशालता ग्रौन सभी धर्मों के प्रति प्रेम एवं सहिस्णुता का प्रचार. किया युगीन-चेतना को दृष्टि पय में रखते हुए कवि ने ‘नवध: भक्ति का नए ढंग से निहूपण किया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रियप्रवास : तक्कालीन परिवेशा श्रौर युगीन-मान्यतगश्रों की पयाव भलक विद्यमान है। युगीन-बौद्धिक चेतना, तार्कि दृष्टकोण, अंधपरंपराग्रों का उच्छेद, नवीन के प्रि उत्कट लालसा श्रादि युगीन श्रादर्शों के द्वारा ही महाकान प्रियप्रवास का भाव-पक्ष युगानुकूल सांचे में ढल पाया है।

प्रायः सभी कहते हैं कि श्राजकल विद्यार्थी पढ़ते नहीं । विद्यार्थी तर्क देते हैं कि पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, पढ़ें कब ? बात किस की सच है लीजिए मैं बताता हूँ।

एक वर्ष में ३६ц $१ / \gamma$ दिन होते हैं। छात्र प्रतिदिन $\rightarrow$ घंटे सोता है। इस प्रकार वह सोने में वर्ष के १२२ दिन खो देता है। वर्ष में प२ रविवार ग्रा जाते हैं। ४२ दिन के लिये ग्रीष्म ग्रवकाश रहता है। ३५ दिन त्योहारों ग्रौर पर्वों के उपलक्ष में सकूल बन्द रहते हैं। इस प्रकार २乡१ दिन बीत जाते हैं। ११४ १/ठ दिन वाकी रह जाते हैं।

इन $१ १ ४ १ / ४$ दिन का भी हिसाब कर लीजिये । इन में से ४ぬ दिन परीक्षाग्रों के १० दिन दिसग्बर के ग्रवकाशा के ग्रौर ? दिन टूर्धिमेंट देखने में कट जाते हैं। ग्रब विद्यार्थीं के पास $\% ० ३ / ४$ दिन बाकी रह जाते हैं। ये दिन भी दूसरे कार्यों में च्यतीत होते हैं।

विद्यार्थी एक सप्ताह में एक फिल्म ज़रूर देखता है। एक फिल्म देखने में लगभग 4 घण्टे खर्च होते हैं। इस प्रकार साल में १११/४ दिन फिल्म ले लेती है। २० दिन दसवीं, ग्राठवीं ग्रौर यूनिर्वसिटी का श्रच्छा परिणाम ग्राने पर, किसी प्रतियोगिता में जीतने पर ग्रौर किसी महान व्यक्ति के निधन पर सकूल बन्द रहता है। छात्र लगभग प्रतिदिन एक घण्टा खेलता है। इस प्रकार साल में १७ दिन खेल में खर्च करता है ग्यब छात्र के पास केवल दो दिन बाकी रह जाते हैं। एक दिन नव वर्ष की खुझी में छुट्टी हो जाती है। बाकी विद्यार्थी के पास एक दिन बकाया रह जाता है। इस एक दिन में वह ग्रपना परिणाम ग्रख्वबार में देखने जाता है तो उसका रोल नम्बर ग्यखबार में नहीं मिलता ।

कानना होगा कि बात बिद्यार्थी की ही सच है। यह भी स्वीकार कर लेना होगा कि विद्यार्थीं के पास एक दिन भी पढ़ने के लिये नहीं होता।' हिसाब में गड़बड़ है ; शायद ग्राप कुछ कमजोर हैं-सं०

## विद्यर्णी

 फेल ही तोहोगृः !

बी० ए० [पास] द्वितीय वर्ष

## ग्र|पात-स्थिति ?

$\qquad$

 बी० ए० (ग्रानर्ज) तृतीय वर्ष

भारत में देशा की ग्रान्तरिक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने के कारण भारतीय सरकार ने मजबूर होकर ग्रापातस्थिति की घोषणा की है । ग्रापात-स्थिति का यही प्रमुख उद्देशय है कि वह देशा को गढ्ढ़े में गिरने से बचाएं। देश की स्थिति गम्भीर होती जा रही थी। प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने समक्ष दूसरे को ग़न्दी नाली के कीड़े से भी हीन समगनता था। ऐसी स्थिति में देशा को उच्च-स्तर पर लगने का ग्रौर कोई उपाय नहीं रह गया था, सिवाय ग्रापात-स्थिति के । ग्रापात-स्थिति के लागू करने से देश की गरींब जनता को फिर से जीने का साहस ईमला है ।

श्रब मानव, मानव का मूल्य समभने लगा है । देश में काले-धन्धे समाप्त होते जा रहे हैं। पूंजीपति श्रब गरीब लोगों का दमन नहीं कर सकते । श्रब बनिए लोग ग्रनाज को छुपाकर नहीं रख सकते । दबे ग्रनाज को छापों द्वारा बाहर निकलवाया जा रहा है ग्रब सरकार को किसी ग्रन्य देशा से ग्रनाज मंगवाने की ग्रावइयकता नहीं ।

ग्रापात-स्थिति से पूर्व सरकारी मुलाजिम समय पर कभी भी दफतर नहीं पहुँच पाते थे, ग्रगर पहुँच भी जाते थे, तो कार्य बहुत्रत कम करते थे ; श्रौर छुट्डी होने के दो-तीन घन्टे पूर्व ही घर् की ओर्रोर प्रस्थान कर लेते थे। कर्मचारी, चाहे वह ग्रफसर थे या क्लर्क, सभी ग्रालस्य के पुतले बनते जा रहे थे । यह श्रन्धानुकरण श्राखिर कब तक देखा जाता ? कर्मचारी ही नहीं, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र भी पढ़ाई की ग्रोर ग्रपना ध्यान कम देते थे, ग्रौर राजनीति की श्रोर श्रधिक। ग्रब सभी कर्मचारी ग्रपना कार्य से ग्रधिक ग्रौर जल्दी करते हैं। ग्रब समय ही उनकी जीविका है। कॉलेजों से भी राजनीति रूपी कीचड़ को निकाला जा रहा रहा है । विद्यार्थियों की विचारधाराएं ग्रब स्वस्थ बनती जा रही हैं।

दफतर पर देर से पहुँचने का एक मुख्य कारण बसों का समय पर न मिलना था। धन्य थी वह डी. टी. सी. की बसें जो समय पर कभी नहीं ग्राती थीं ग्रौर घण्टों इन्तजार करना पड़ता था। घण्टों इन्तजार के परचात् यदि कोई बस ग्रा भी जाती तो वह महासागर की प्रलयकारी लहरों के समान भीड़ कों देखकर वर्षाकालीन विद्युत की भांति दर्शान देकर लुप्त हो जाती। बैचारे यात्री गर्दन को घुमाते ही रह जाते ग्रौर कभी ग्रपने को तथा श्रपनी किस्मत को कोसते रह जाते ।

श्रव जब या₹ी स्टाप पर ग्राते हैं, तो ग्राते ही मानो उनकी लाटरियां निकल जाती हैं, किसी के हिस्से में ग्रीन-लाइन श्राती है, तो किसी के मुद्रिका; श्रब दफ्तर

| बन्धन | रौंदता ग्राकाश को, बनाकर राह पक्षियों का व्यापार क्यों......? |
| :---: | :---: |
|  | यह पागल गुलाब साथ नहीं छोड़ता कुटिल कंटकों काक्यों......? |
| वेदप्रभ्षाश "अंखु" बी०ए० (ग्रानर्ज) द्वितीय वर्ष | चीर कर नख दन्तों से, गन्धहीन कर देता नहीं नाक कोक्यों ......? |
| पृथ्वी भेलती है भार विहँस कर संसार काक्यों......? | श्रबले तुम...भी तो...वंचित नहीं; सदा वाहन करती ग्राई हो गूदड़ी में ममत्व से मनु भार कोक्यों......? |
| खेलता है सागर भीमकाय नोकाग्रों से, चोड़ी छाती पर, रेतीले लिज़-लिज़े किनारों परक्यों......? | पृथ्वी-संसार, <br> नाव-सागर, गन्ध-गुलाब, <br> मां-ममत्व के सीमा-परिचय में; <br> सदा विलास का पीड़ा से <br> यही परस्पर "बन्धन" है ! |

के खुलने से पहले ही कमंचारी समय पर पहुँच पड़ती है। जाते है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रापात-स्थिति से
कुछ मनुष्यों ने सरकारी पार्क या प्लाटों को जबरदस्ती ग्रपनी ज़मीन मानकर उस पर कब्जा किया हुग्रा था। ग्रापात-स्थिति से इसकी ग्रोर ठोस कदम उठाए गए हैं। ग्रनाधिकृत मकानों को गिरवा दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त दुकानदारों की श्रोर भी ध्यान गया है। ग्रब दुकानदारों को प्रत्येक वस्तु की 'मूल्य-सूची' लगानी झ्रनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इस थोड़े से समय में ही देश इतना प्रगति के चरणों की श्रोर ग्रग्रसर हुग्रा है कि उस पर 'गागर में सागर' की उक्ति लागू होती है। वास्तव में प्रधान मंत्री का बीस-सूत्रीय कार्यकम देश को सफलता की श्रोर ले जाने वाला कार्य₹म है। इसमें पूरा-पूरा सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है।

## ग्राश्चर्य जनक किन्तु सत्य ？

कहा जाता है，कि सत्य कल्पना से बढ़कर ग्रारचर्य－ जनक होता है । यह बात हमें तब प्रतीत होती है，जब हम श्रब्नाहिम लिकन तथा जॉन कैनेडी की परस्पर मिलती－ जुलती समानताग्रों पस विचार करते हैं ।

लिकन १६६० ई．में श्रमेरिका के राष्ट्रपति बने । कैनेडी $१ ६ ६ ०$ ई．में राष्ट्रपति बने। लिकन व कैनेडी दोनों नागरिक श्रधिकारों के लिए समस्त जीवन संघर्ष करते रहे ।

लिंकन तथा कैनेडी दोनों की हत्या शुक्रवार को उनकी पत्नियों की विद्यमानता में की गई। दोनों को

पीछे से गोली मारी गई। दोनों के सिर में गोली लगी।

लिकन का हत्यारा जान विल्फी बूथ $\uparrow 乞 ३ ह ~ म े ं ~$ जन्मा था，ग्रौर कैनेडी का हत्यारा ली हारवे ग्रोसवाइल्ड भी $१ \sum ३ ह$ में जन्मा था । बूथ तथा ग्रोसवाइल्ड दोनों दक्षिण－ग्रफ़ीका वासी थे तथा दोनों ही गुलामी की प्रथा तथा रंग भेद नीति के समर्थक थे । बूथ तथा श्रोसवाइल्ड दोनों ही को न्यायालय तक पहुँचने से पहले ही मार दिया गया था।

दोनों के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जानसन हुए। दोनों ही दक्षिण श्रफ़ीका के थे। दोनों सीनेट के सदस्य थे । लिकन का उत्तराधिकारी एण्ड्यू जॉनसन $१ 505$ में ？ जन्मा तथा कैनेडी का उत्तराधिकारी लिकन जॉनसन १ع०亏 में जन्मा। व्हाइट हाउस में रहते हुए，जसे लिंकन की पत्नी ने सन्तानें खोई，उसी तरह कैनेडी की पत्नी ने सन्तानें खोई ।

लिकन के सचिव का नाम कैनेडी था । उसने लिकन को थियेटर न जाने की सलाह दी थी । लिकन ने उस सलाह को न माना श्रोर मारा गया था। कैनेडी के सचिव का नाम लिकन था। उसने कैनेडी को ‘डेलास’ न जाने की सलाह दी। कैनेडी ने उस सलाह को न माना ग्रोर मारा गया।

जॉन विल्वी बूथ ने एक थियेटर में लिकन को गोली मारी，गोली मारकर वह दुकान में भाग गया था । ग्रोस－ वाइल्ड ने कैनेड़ी पर दुकान में गोली चलाई श्रौर उसके बाद वह थियेटर से भाग गया था ।

अंग्र जी के ग्रक्षरों के हिसाब से लिकन（Lincoln） में सात श्रक्षर，उधर कैनेडी（Kennedy）में भी सात ग्रक्षर हैं। उधर जान विल्वी－बूथ（John Wilbee Booth）तथा ली हरवे ग्रोसवाइल्ड（Lea Harvey Oswald）दोनों में रोमन लिपी में $१ ५-१ ४$ ग्रक्षर हैं।

विचारों के ग्रादान-प्रदान का माध्यम है। कहा जाता है कि एक-एक मील पर बोली बदलती रहती है। ग्रतः उसी के ग्रनुसार हम ग्रपने विचारों को ग्रभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, हम किसी क्षेत्र-विशेष में उस बोली का व्यवहार करें, पर जब सम्पूर्ण देश की बात ग्राती है तो हमें किसी समृद्ध भाषा को चुनना ही होगा जो सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यक्तियों के विचारों, भावों, व्यापारों तथा प्रशासनिक कार्यों का माध्यम बन सके। प्रशन इस बात का है कि यदि एक ही देश में ग्रनेक भाषायें प्रचलित हों तो किसे राष्ट्रीय स्तर की पदवी दी जाय। उत्तर होगा जो भाषा सभी दृष्टियों से समृद्ध हो, उपयोगी हो, सरल हो। इस दृष्टि से हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में व्यवह्त होती है पर उसका इतना विरोध है कि राष्ट्र-भाषा होते हुए भी वह राष्ट्र भाषा नहीं है ।

राष्ट्र होने के लिए, किसी भी देश के लिए यह जरूरी नहीं कि सारे देश की सिर्फ एक भाषा हो, सभी का एक धर्म हो। सभी एक प्रगति के हों। एक राष्ट्र के लिए ग्रावशयक है एक इतिहास, ग्रतीत के सह श्रनुभूत उत्थान ग्रौर पतन की यादें, वर्तमान में राष्ट्र के सुख-समृद्धि ग्रौर सुरक्षा के लिए एक व्रत, ग्रौर भविष्य के लिये संजोये सामूहिक स्वप्न उन्हें साकार करने का संकल्प।

फिर भी केवल एक भाषा ही ग्रनिवार्यता न होते हुए भी, ग्रलग-ग्रलग भाषाग्रों के बीच एक कड़ी की जहूरत तो होती है ।

यही कारण है कि भारत के संविधान के श्रनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई है। ग्रगर हिन्द्दी को इस सम्मान के लिए चुना गया है तो इसलिए नहीं कि वह सब भारतीय भाषाग्रों में श्रंष्ठ मानी गई, या सबसे पुरानी हैं; बल्कि इस लिए कि उसका ही देश में सबसे ज्यादा प्रसार श्रौर प्रचार है।

साथ ही भारतीय सरकार पर यह जिम्मेदारी भी डाली गई है कि वह हिन्दी का विकास इस प्रकार करे कि हिन्दी सामाजिक संस्कृति के सब तत्व़ों की ग्रभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

किसी भी भाषा का महत्व केवल बोलने वालों की संख्या पर ही निर्भर नहीं है, ग्रपितु जो भाषा जितने श्रधिक क्षेत्र में फैली होती है, उसका उतना ही महत्त्व होता है। सम्पूर्ण विशव में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या पच्चीस श्रौर तीस करोड़ के बीच में है। चीनी बोलने वालों की संख्या इ्ससे दूनी है फिर भी अंग्रेजी को जो स्थान मिला है, वह चीनी को नहीं। इस दृिट से हिन्दी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। विशव में नहीं तो कम से कम सम्पूर्ण भारत में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। ग्रन्य किसी भी भारतीय भाषा का इतना प्रसार नहीं है।

इसी प्रकार वाणिज्य, व्यवसाय श्रौर श्रौद्योगिक दृष्ट से भी हिन्दी का काफी महत्व है। इस क्षेत्र में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या नगण्य है। हिन्दी भाषी श्र्रमिक प्रायः सर्वत्र फँले हुए हैं। इनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए ग्रहिन्दी भाषा-भाषी को भी हिन्दी की रारण लेनी ही पंड़ती है।

१ह६प-ษ४ के दराक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली श्रायोग ने लगभग स़ी विषयों ग्रर्थात् विज्ञान, मानविकी, इन्जीनियरी, ’्रशासन,रक्षा, ग्रापुर्पुर्वज्ञान, कृषि ग्रादि की शब्दावलियां प्रकाशित कर दी हैं। ग्रब तक तैयार की गई राब्दावलियों की कुल संख्या तीन लाख से भी ग्रधिक है। इसी प्रकार राजभाषा ग्रायोग ने १ह७० में लगभग $१ ०$ हजार श्रंग्रे जी शब्दों के हिन्दी समानार्थी शब्दों की विधि-सब्दावली प्रकाशित की है।

राब्दावली-निर्माण के साथ-साथ भारत सरकार ने विशवकोशा ग्रौर शब्दकोशों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संस्थाग्रों को श्रार्भिक सहायता प्रदान की है। भारत

सरकार के श्रनुदान से काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने $१ २$ खण्डों में हिन्दी विशवकोरा' का प्रकारान किया है ; इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रथम को भी 'मानक ग्र 'ग्रे जी हिन्दी कोस' के लिए ग्रार्थक सहायता दी गई है।

स्वतंत्र रूप से निजी क्षेत्र में विधि की पुस्तकें हिन्दी में ग्रधिक प्रकाशित हों-इस उद्देशय से एक पुरस्कार योजना $\uparrow \varepsilon ७ १$ से ग्रारम्भ की गई है। साथ ही विवि मंत्रालय ने स्वयं भी पुस्तकें लिखाने तथा प्रकाशित करने की व्यवस्था की है ।

ग्रणिल भारतीय ग्रौर उच्च सेवाग्रों की भर्ती परीक्षाप्रों के क्षेत्र में हिन्दी १६६? में ही स्वीकृत की जा चुकी थी। १२६弓 के भाषा विकल्प में कई परीक्षाग्रों में ग्र ंगरेजी के ग्रलावा ग्रन्य भाषात्रों को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। सन् १ह६ह से ग्रविल भारतीय ग्रौर उच्च केन्द्रिय सेवाग्रों की भर्ती परीक्षाग्रों में निबन्ध ग्रीर सामान्य ज्ञान के प्रशन-पत्र के उत्तर के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाग्रों के उपयोग की ग्रनुमति दे दी गई।

हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने श्रहिन्दी भाषी राज्यों को श्रपने-ग्रपने सकूलों में हिन्दी राक्षिकों की नियुक्ति के लिए रात प्रतिशत स्राधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की।

हिन्दी के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए उन लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है। प्रत्येक वर्ष प्रमाण-पत्र के साथ-साथ १२०० रुपये की राशि का पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इस योजना के अ्यन्तर्गत मार्च १ह७३ तक ७६ पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

डाक तार विभाग ने येयह तय किया है कि हिन्दी श्रौर मराठी भाषा क्षेत्रों में रजिस्ट्री, पार्सल ग्रौर

मनीग्रार्डरों की रसीदें देवनागरी में जारी हो। देवनागरी में तार देने की व्यवस्था पहले से ही चल रही है। हाल ही में डाक-तार विभाग ने दिल्ली में हिन्दी की विशेष सेवा शुरू की है। जिसका काफी स्वागत हुग्रा।

इधर रेल मंत्रालय ने यह निशचय किया है कि उनके हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में सारा काम यथा सम्भव हिन्दी में ही हो ग्रौर इस निर्णय का कार्यान्वयन भी हो रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक तथा चौदहों राष्ट्रीकृत बैंकों ने ग्रप₹ प्रधान कार्यलयों में हिन्दी कक्षों का गठन कर लिय है । भारतीय स्टेट बैंकों ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित स्थानीय प्रधान कार्यलयय में ग्रलग से एक हिन्दी विभाग की भी स्थापना की है ।

विगत दस वर्षों की ग्रवधि में विशवविद्यालयों में शिक्षा के रूप में हिन्दी को ग्रपनाने में काफी प्रगति हुई है। $\uparrow$ ह६y में कुल ६ह विशवविद्यालयों में से केवल २४ विशवविद्यालयों में कुछ विषयों के रिक्षण के लिए हिन्दी के बढ़ते हुए महत्व के कारण १ह७य के कुल ह० विरवविद्यालयों में स्नत्तक स्तर की शिक्षा में कला, समाज ग्रौर विज्ञान के विषयों में हिन्दी को शिक्षण का माध्यम स्वीकार किया गयां है.। कुन विशवविद्यालयों में हिन्दी में विधि ग्रौर चिकित्सा की शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम से दी जा रही है । ग्राजकल प३ विर्वविद्यालयों में हिन्दी में स्नातकोत्तर रिक्षा श्रौर शोध की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाग्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। १ह६य में विभिन्न श्रंणी की $१ \varepsilon \sqsubset 乡$ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, किन्तु $\uparrow ₹ ७ ४ ~ म े ं ~ य ह ~ स ं ख ् य ा ~$ बढ़कर ३२०० तक पहुंच गई ।

भारत सरकार ने विदेशों में भी हिन्दी के प्रचार-

प्रसार की योजना तैयार की है । पहले उन क्षेत्रों को चुना गया है जहां भारतीय मूल के लोग ग्रधिक संख्या में रहते हैं। इस दृष्टि से मारिरास, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड ग्रौर मलेशिया जैसे लगभग १० देशों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के ग्रन्तर्गत विदेशों के विज्ञानों को ग्यामंत्रित करना, हिन्दी ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के लिए छात्र वृति की व्यवस्था करना, प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के समाचार पत्रों का विनिमय करना, विदेश स्थिति मिशानों में हिन्दी पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करना ग्रादि शामिल हैं।

इन सब बातों को दृष्टित रखते हुए यह कहा जा सकता है राष्ट्रभाषा हिन्दी के चरण ग्रपनी मंजिल की तरफ बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। निइचय ही उनकी गति कुछ धीमी रही है, परन्तु भारत जैसे श्रनेक भाषाग्रों वाले देश में राष्ट्रभाषा के मामले में हमें सभी को साथ लेकर चलना। इस प्रकार प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा २६ं जून १ह७य से स्वतंत्र राज भाषा विभाग की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्रब हिन्दी सब प्रकार से समृद्ध हो चुकी है। उसने स्वतंग्रता प्राप्ति के परचात् काफी प्रगति की है, प्रगति का ऋम जारी है ग्रौर यह प्रगति दिन प्रतिदिन चलती रहेगी। पणिडत जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में-

हिन्दी स्वयं ग्रपनी ताकत से बढ़ेगी।"
वह दिन दूर नहीं जब राष्ट्रभाषा हिन्दी शीघ्र ही राष्ट्र संघ की बन जाये कहना ग्रनुपयुक्त न होगा।

## सै ग्रर्थशासत्र ग्रध्यापक-मांग किसे कहते हैं।

सुरेन्द्र-सर, मांग वह स्थान है, जहां ग्रौरतें सिदूर लगाती हैं ।


सुमन बวगケ
बी०एस०सी० (बी) द्वितीय वर्ष

यह सत्य ही कहा गया है कि संदेह जब हृदय में नीड़ बना लेता है तो प्रत्येक वस्तु एवं घटना उसके ग्रनुरूप ही प्रतीत होती है। प्रत्येक घटना का कुछ न कुछ श्रं रा उसकी सत्यता को सिद्ध करने पर उतर भ्याता है श्रोर वह नीड़ गहन से गहनतर होता ज़ाता है ।

सुषमा भी हृदय में एक विचित्र समस्या लिए कुछ सोच रही थी। चिन्ता एवं सन्देह की रेखायें बार-बार उसके सुन्दर मुख पर मुद्रित हो रही थीं । उसके मन में

एक द्वन्द सा छिड़ा हुग्रा था कि वह ग्रलमारी खोले या नहीं । उसे पति पर पूर्ण विरवास था लेकिन कुछ दिन पहले उसकी कमीज़ धोते समय जब दो पुराने सिनेमा के टिकट पाए तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है । किंतु उस समय उसने नवल की बात पर विरवास कर लिया था कि उसे किसी मित्र ने विवाहोपलक्ष्य पर पिक्चर दिखाई थी। ग्राज न जाने उसे क्यों फिर संदेह हुग्रा । यद्यपि उसका मन गवाही नहीं दे रहा था फिर भी उसने श्रलमारी खोल ही डाली ।

झ्रलमारी में उसके पति नवल का सूट लटक रहा था। कांपते हाथों से उसने सूट को हैंगर से निकाला । भन्न...भन्न...!! वह एकदम डर गई। सूट ग्रसके हाथ से गिर पड़ा । शीध्र ही उसने सूट को यथा स्थान रखा ग्रौर रसोई की तरफ भागी। शायद कहीं बिल्ली ही न हो । परन्तु वहां कुछ न था। यह उसके मस्तिष्क में छिड़े द्वन्द की भंकार थी। वह ग्रपने ग्राप पर हंस पड़ी । मन को कड़ा करके उसने फिर सूट निकाला। जेब बिल्कुल खाली थे । उसने ठंडा सांस लिया लेकिन मन का संदेह फिर भी न गया । उसने सोचा कि उसका पति चतुर है। वह दूसरी बार गल्ती नहीं करेगा। एकाएक उसकी दृष्टि पति के बैग पर पड़ी जो वह शायद ग्राफिस ले जाना भूल गया था। उसने डरते-डरते बैग मैं हाथ डाला। लेकिन यह क्या...? उसे किसी वस्तु के स्पर्श का ग्राभास हुग्रा । वह मूरित की तरह एक टक हो उस वस्तु को देखने लगी श्रोर फिर धम्म से सोफे में गिर पड़ी । देर तक वह उस नेकलेस को देखने लगी जो कि मानो उसका उपहास कर रहा हो ग्रोर उसके वैवाहिक जीवन की उपेक्षा कर रहा हो। उसे ग्रब पति के वे शब्द "बम्बई में मैं कहीं घूमने नहीं जा सका" कांटे की तरह चुभने लगे । नवल ने उसे कहा था कि वह स्राफिस के काम में ही व्यस्त रहा था। श्रौर...उसने कहा था कि वह इन टूरों से धृणा करता है क्योंकि वह सुषमा से दूर हो जाता है । उस समय तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी लेकिन ग्रब...। उसने कोध में ग्रपने होंठ काट लिए ।

वह श्रपना सिर पकड़ कर बैठ गई। वह पति की देवता की तरह पूज़ा करती थी। नवल के साथ उसका श्रगाध प्रेम था। क्या वह ऐसा हो सकता है ? सुषमा कुछ भी तो न समभ पा रही थी। उसने निशचय किया कि ग्राज वह फैसला करके ही रहेगी परन्तु उसे कुछ ध्यान ग्राया। हो सकता है कि वह नेकलेस उसी के लिए लाया हो ग्रौर जल्दी में देना भूल गया हो।
‘नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता तो वह ग्राते ही कहते-
"सुषी, श्रच्छा बताग्रो तो में तुम्हारे लिये क्या लाया हूं ?"
"कंगन।"
"नहीं ।"
"अंगूठी"।
"ऊ हूँ " "
"भ्राखिर लाए क्या हो ?"
"तुम ही श्रनुमान लगाश्रो।"
ग्रोर फिर में रूठ जाती ग्रोर वह भट से मेरे गले में नेकलेस डालते हुए कहते "तुम तो ग्राज सचमुच रानी सी दिखाई देती हो" ग्रोर हम हंस पड़ते। परन्तु ऐसा कुछ नहीं था। ग्रतः उसने नेकलेस ज्यों का त्यों बंग में रख दिया। वह देखना चाहती थी कि नवल उस नेकलेस का क्या करता है।
$\mathbf{X} \quad \mathbf{X}$
श्राज न जाने क्यों नवल का मन ग्राफिस के काम में न लग रहा था। रह-रह कर वह चौंक उठता। शायद वह किसी वस्तु की कमी ग्रनुभव कर रहा था। श्रचानक ही उसे नेकलेस की याद ग्राई। "नेकलेस...ग्रणर नेकलेस

किसी के हाथ लग गया तो...?" वह बुड़बुड़ाया। उसके सहकारी हरीश ने उसका बुड़बुड़ाना सुन लिया श्रौर उससे पूछा कि क्या बात है। नवल उसी समय उठा ग्रोर हरीश को यह कह कर कि वह घर श्रावरयक कार्य से जा रहा है, बाहर निकल ग्राया । ग्राफिस से बाहर श्राकर उसने टैक्सी ली ग्रैर घर ग्राया। ग्राते ही उसने बैग से नेकलेस निकाला ग्रोर साईकिल लेकर चला गया। सुषमा उस समय बाजार गई हुई थी।
X
X
X

सुषमा जब बाज़ार से घर वापिस ग्राई तो नौकर ने बताया कि नवल ग्राया था ग्रौर चला गया। नौकर ने कहा, "साहब बहुत घबराए हुए थे।"

सुषमा का ध्यान एकदम बैग की तरफ गया। जब उसने बैग में नेकलेस को नदारद पाया तो उसे नवल पर पूर्ण संदेह हो गया। उसकी ग्रांखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह पलंग पर गिर पड़ी ग्रौर घटनाम्र्रों के ग्रंधकार में विलीन हो गई।
X
x
X
"नमस्ते, निर्मला जी ।"
"नमस्ते नवल बाबू । सुनाइए कैसे ग्राना हुग्रा ?"
"जी, वह नेकलेस झ्रापने लाने के लिए कहा था, वही देने ग्राया हूँ ।" नवल ने जेब से नेकलेस निकाल कर देते हुग्रा कहा।
"ग्योह, लवली, वैरी लवली! सचमुच मैं तो ऐसा ही नेकलेस चाहती थी। श्रापका बहुत-बहुत धन्यवाद, मि० नवल।"
"जी नहीं, इसकी क्या श्रावशयकता है।" ग्रोर यह कह कर नवल उठ खड़ा हुग्रा।
"श्ररे, बैठिए मि० नवल । एक कप चाय तो श्रापको पीनी ही पड़ेगी । शायद डैडी भी ग्रभी ग्राने वाले हैं।"

नंवल उस ग्राग्रह को न टाल सका श्रौर सोफे पर बैठ गया। परन्तु उसका मन कुछ बेचैन था। वह शीघ्घ ही घर पहुँचना चाहता था। उसने रिस्टवाच पर देखा पांच बज रहे थे । उसे एकदम सुषमा का ध्यान ग्राया जो कि उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी; श्रौर वह घर जाने के लिए मन ही मन छटपटा उठा । परन्तु चाय तो पी के ही जाना था ।

इतने में निर्मला ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया । नवल शीघ्र ही चाय पी कर उठ खड़ा हुग्रा ।
"धन्यवाद, निर्मला जी । श्रच्छा नमस्ते ।"
"श्ररे, कुछ देर श्रौर तो बैठते डैडी...।"
"नहीं, नहीं" बात काटते हुए नवल ने कहा, "फिर कभी सही" ग्रौर साईकिल उठाकर घर की ग्रोर मुड़पड़ा ।

$$
\mathbf{x} \quad \mathbf{x}
$$

सदा की भांति ग्राज सुषमा को दरवाजे पर न पाकर नवल बहुत हैरान हुग्रा । श्रन्दर श्राकर जब सुषमा को उसने बाहूपाश में लेना चाहा तो वह तुनक कर गुस्से में बोली, "खबरदार, यह भूठा प्यार किसी ग्रौर को दिखाना। इससे श्रच्छा तो तुम मेरा गला घोंट कर क्यों नहीं मार डालते ? जाग्रो उसी को गले लगाग्रो जिसे नेकलेस देकर ग्राए हो ।" ग्रौर न जाने वह क्या-क्या बोलती गई ग्रौर सुबकना शुरू कर दिया ।

नवल की विवशता चीटकार कर उठी । "सुषी, श्राज तुम्हें क्या हो गया है ? तुम्हें मुभ पर ज़रा भी विशवास नहीं रहा क्या ? में...
"साहब, ग्रापसे" कोई मिलने ग्राया है ।" नोकर ने कमरे में ग्राकर कहा ।
"उनको बैठक में बिठाश्रो। म में ग्रा रहा हूं।"
जब नवल ने बैठक में प्रवेश किया तो वह हैरान हो गया ।
"जी...ग्राप ?"
"हां मि० नवल । ग्राफिस से निकलते हुए मैंने सोचा कि वह नेकलेस लेता चलूं। तुम तो ग्राफिस से जल्दी ग्रा गये थे । अ्रौर तुम तो जानते ही हो कि निर्मला कितनी ज़िद्दी है...।"
"जी, वह नेकलेस में निर्मला को देकर श्रभी ग्राया हूँ ।"
"ग्रोह । धन्यवाद मि० नवल", मि० चौपड़ा ने उठते हुए कहा।
"जी, एक कप काफी...।"
'ननहीं मि० नवल । ग्राज मुभे कुछ शारिंग करनी है। कहीं बाजार न बन्द हो जाएं, फिर कभी सही ।" ग्रौर मि० चोपड़ा चल दिए ।

## $\mathbf{X} \quad \mathbf{X} \quad \mathbf{x}$

सुषमा परदे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ग्रपने पर विशवास नहीं हो रहा था ।
"तो क्या सचमुच वह नेकलेस निर्मला के लिए था । क्यों उसे बेकार में संदेह हो गया था ? वह मन ही मन हंस पड़ी ।

क्रोध एवं पीड़ा की रेखाए पइचाताप के संतोष में बदल चुकी थी।

नवल के कमरे में प्रवेशा करते ही वह उसके चरणों में गिर पड़ी। नवल ने उसे उठाया । ग्रावेश में वह उसके कन्धों पर सिर रख कर सुबकने लगी।

श्रौर नवल मुसकरा रहा था ।


दो फूल खिले，ग्रापस में मिले， साहस करके वे हंसते चले। कुछ प्यार हुग्रा，इकरार हुग्रा， निस－दिन की जली ज्वाला के तले।

लम्बे चोड़े वादे थे， कहते थे होना नहीं जुदा ।

जिस माली का था डर उनको， कहते थे वो कोई नहीं खुदा ।

समय बीता मौसम बीता， एक फूल का रंग बदला।

जो पहले सुन्दर लगता था， श्रब वह लगता था कुछ धुंधला।

दूजा फूल जो साथ रहा， जब देखा उसने ये निचला। मन में उसके घृणा ग्राई， श्रब उसका भी था मन बदला।

एक फूल था बीज बना， दूजा गुलदस्ता बन कर सजा। जो प्रेम प्यार था घण्टों का， वो रह न सका फिर मिन्टों का ।

थे भू के वTयदे， वक्त की गर्मी सह न सके। तभी तो तनिक ताप से， मोम की न्यायी，पिघल गए ！

みไみરૉज
बी०ए०（ग्रानर्ज）तृतीय वर्ष
［३ぬ］

श्रूद्ध जेलन :


## クฑลา ว્રิवर बी०ए० तृतीय वर्ष

दिल्ली के नागरिकों के बीच वर्षों के जाना-पहचाना मुस्कराता चेहरा श्रब कभी नजर नहीं ग्रायेगा, उस दिन सोचकर बड़ा विचित्र-सा लगा, जब २४ श्रप्रैल को सुना कि दितकर ग्रब इस दुनियां में नहीं रहे।
......एक श्रौर सूर्यस्त्त......!
दिनकर ने सदा जनता की वाणी को श्रपने काव्य में स्थान दिया । 'चक्रवाल की [भूमिका में उन्होंने कहा भी है-मेरी कविता के भीतर जो ग्रनुभूतियां उतरी वे

विशाल भारतीय जनता की ग्रनुभूतियां थी, वे उस काल की ग्रनुभूतियां थी जिनके अंक में बैठकर मैं रचना कर रहा था। कदि होने की सामर्थ्य शायद मुभ में दहीं थी। यह क्षमता मुभ में भारतवर्ष का ध्यान करने से जागृत हुई । यह रक्ति मुभ में भारतीय जनता की ग्राकुलता को ग्रात्मसात् करने से स्फुरित हुई ।" ग्रपने युग की वाणी को मुखरित करने के कारण दिनकर को युगचारण कह गया।

रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया (जिला मुंगेर में) सितम्बर $१ \& \circ \zeta$ में हुग्रा। पटना विरवविद्यालय से बी. ए. ग्रानर्स (इतिहास-विषय लेकर) करके वह पहले हेडमास्टर, फिर क्रमरा: सब रजिस्ट्रार (सीतामढ़ी में), बिहार सरकार के लोक सम्पर्क-विभाग के उप- : निर्देशक, लंगट सिंह कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्रौर सन् $१ ह ้ २$ से राज्य सभा के सदस्य हुए। कुछ समय भागलपुर विशवविद्यालय के उपकुलपति रहे; फिर कुछ वर्ष केन्द्रीय सरकार के सहसचिव के पद से गृह मन्त्रालय में हिन्दी सलाहकार रहे ।

सन् $१ \vDash y ह$ में उन्हें 'पद्मभूषण' प्रदान किया गया; सन् $१ ६ ६ २ ~ म े ं ~ भ ा ग ल प ु र ~ व ि श व व ि द ् य ा ल य ~ न े ~ उ न ् ह े ं ~$ डी० लिट्० की मानद उपाधि दी । उनके ग्रन्थ "संस्कृति : के चार श्रध्याय" पर उन्हें साहित्य श्रकादमी पुरस्कार $१ \& ६ ०$ में मिला था; $\uparrow \& ७ ३ ~ म े ं ~ ' उ र ् व श ी ' ~ प र ~ ज ् ञ ा न प ी ठ ~$ पुरस्कार प्रदान किया गया ।

रषष्ट्रभाषा के प्रशन पर उनके विचार सुलभे हुए थे। उनके विचार में हिन्दी भारतीय भाषाश्रों को जोड़ने $त े ~ '$ वाली कड़ी है। गांधी जी के समान उनकी दृषिड में श्रपनी भाषा के बिना स्वर्त त्रता का कोई ग्रर्थ नहीं था ।

दिनकर जी ने पद्य तथा गद्य दोनों में चालीस के चह श्रधिक पुस्तकें लिखी हैं-‘रेणुका', 'हुँकार', 'रसवंती' 'सामधेनी', 'कुरुक्षेत्र', 'र रिमरथी', ‘नील कुसुम', 'उर्वंशी' 'परशुराम की प्रतीक्षा,' 'हारे की हरिनाम', ग्रादि जाने

माने काव्य-संकलन हैं। 'भारतीय संस्कृति के चार ग्रध्याय' गद्य में रचित पुस्तक दिनकर के गहन भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान का पारिचयक है। 'पन्त, प्रसाद ग्रौर मैथली शरण गुप्त' नामक रचना हिन्दी ग्रालोचना के क्षेत्र में उनकी एक सुन्दर देन है। निबन्ध-रचना में भी उन्होंने सराहनीय योग दिया है। 'मिट्टी की श्रोर', 'ग्रर्द्ध नारीशवर', काव्य की भूमिका', 'शुद्ध कविता की खोज', ‘साहित्यमुखी’ ग्रादि इस दिशा में उल्लेखनीय कृतियां हैं।

दिनकर के काव्य-साहित्य पर दृष्टि डालने से पता चलेगा कि उनमें शृंगार एवं वीर रस दोनों की श्नन्तर्धरिएएं साथ-साथ बहती हैं। दोनों के बीज ‘रेणुका’ से ही उनके काव्य में विद्यमान हैं । 'तुँकार', 'सामवेनी', 'कुऊक्षेत्र', 'ररिमरथी' ग्रादि में जो धारा बही उस का चरम विकास 'परजुराम की प्रतीक्षा' में हुग्रा तो दूसरी धारा 'रसवंती' से होकर ‘उर्वशी' में ग्रपने उद्दाम रूप में प्रकट हुई। दोनों ही क्षेत्रों में दिनकर की सृजनात्मक प्रतिभा ग्रश्रतिम है। दिनकर के काव्य में कभी एक प्रवृत्ति प्रमुख रही कभी दूसरी। यद्यपि उनकी शृंगार-भावना अंगारे पर राबनम की तरह्ह लिपटी रही, तथापि जनसाधारण उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में ही ग्रधिक जानता है। कारण यह था कि जब भी काल का संकेत मिला, उनका स्वर धनुष

की टंकार-सा गूंज उटा। उनकी कल्पना को पंख लग गए। ये ऐसे पंख नहीं थे जो धरती को छोड़ देते। कवि धरती पर खड़ा रहा। उनकी कल्पना धरती का तिनका लेकर उड़ान भरती, उसकी सोंधी गन्ध महसूसती रही ।

छायावाद के युग में जिन दो-तीन कवियों का हिन्दी जगत पर प्रभाव पड़ा है उनमें दिनकर प्रमुख हैं। दिनकर ने कविता को व्यापक स्तर पर सामाजिक प्रतिष्ठा दी। इनकी कविताएं छोटे स्कूली दर्जों से लेकर विशवविद्यालय की उचतम कक्षाग्रों तक पढ़ाई जाती हैं। इनका काव्य पुराने ग्रौर नए के बीच एक सेतु है। एक ग्रोर उन की सांसकृतिक चेतना, उनकी राष्ट्रीय भावना, सातिकक मूल्यों के प्रति उनका श्राग्रह, काव्यगत मूल्यों पर बल, उन्हें परम्परावादी की संज्ञा देता है। तो दूसरी ग्रोर परिवर्तन की गोर उनका धैर्य, श्रौर बुराइयों के ग्राक्रोश तथा जीवन के वरदानों के प्रति उनका ग्राकर्षण उनको नए युग से जोड़ता है । पर श्रब यह्ह सेतुकार चला गया है।

ग्राज यद्यपि दिनकर का भौतिक शरीर इस धरती पर नहीं है किन्तु उनका यह सेतुधर्मी काव्य श्रौर उनकी तेजस्वी वाणी जनमानस को युग-युग तक श्रान्दोलित करती रहेनी। डनके काव्य में निहित भाव राष्ट्र की प्रेरणा बन सकें-यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

谞 पत्नी-सुनो जी, ग्रखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने एक साईकिल के बदले ग्रपनी पत्नी को बेच डाला, कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं करोगे ?

पति—में इतना मूर्ख नहीं हूँ—कार से कम मैं बात करने वाला नहीं।

में भूल जाना चाहता हूं प्यार की वो शपथ, में बिखरा देना चाहता हूँ तेरे महल का पथ। मुभे तेरी स्मृतियों का श्रब कोई मोह नहीं,

七यार की शपथ
(ग्रानर्ज) द्वि० वर्ष मुभे चैन की खोज है तेरी मुभे कोई टोह नहीं ।

तेरे श्रल्हड़ खिलवाड़ हुए ग्रोर में बिखर गया, शीशा था कमजोर कोई फोलादी लौह नहीं।

में दूर घसीट ले जाऊंगा खंडहर ग्राशाग्रों का पथ, में भूल जाना चाहता हूं......................

तुभे पाने का श्रब मेरे हृदय में कोई उण्माद नहीं। तेरे प्राप्त न होने का भी कोई विषाद नहीं।

तेरी बातें जो मधुर प्रतीत होती थीं, रसहीन हैं उनमें श्रब कोई स्वाद नहीं ।

तुभे मिलने का है श्रब न कोई मनोरथ, में भूल जाना चाहता हूँ प्यार की शापथ।

से वृद्ध रोगी डाक्टर से—डाकटर साहब मेरे एक पैर का जोड़ दुखता रहता है।

डाक्टर-बुढ़ापे के कारण ऐसा हो ही जाता है ।
रोगी-लेकिन श्रायु तो दोनों पिरों की समान है ।
[ ३ 5 ]

$$
q \varepsilon \theta Q-\theta \xi
$$





## विक्यन नुकम: :

| १. कामना | ... | ग्राशा शार्म | ३ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| २. समस्यापूर्तय: | $\ldots$ | श्री ग्रमीरचन्द्रशास्त्री | ૪ |
| ३. संस्कृतपरिषद: कार्यकलापे सम्मति: | $\ldots$ | श्री ग्रमीरचन्द्रशासत्री | $y$ |
| ४. नैषधीयचरिते पाणिनिदर्शानम् | $\ldots$ | मनोहरलालचौधरी | ६ |
| ४. सुखस्य नित्यत्वं किम् | ... | राम उजागर: | $\varepsilon$ |
| ६. उपमा कालिदासस्य | ... | प्रेमलता | ? 9 |
| ७. संसकृतभाषायं महत्त्वम् | ... | सरस्वती | १ ३ |

[ २ ]
प्रभो! देशारक्षाबलं मे प्रयच्छ
नमस्तेडस्तु देशा बुद्धि च यच्छ।
सुतास्ते बयं शूर-वीरा भवाम:
गुरून् मातरं चापि तातं नमामः ।

> आशशर शुभf
> बी०ए० (ग्रानर्स) प्रथमो वर्ष:

गौरीमुखं चुम्बति वासुदेवः।
श्रीराधिका सत्कविभिः प्रगीता गोरी किशोरीति भुवि प्रतीतम्। तस्या: प्रसादे सति मानबत्या गौरीमुखं चुम्बति वासुदेव: ॥
[ २ ]
सिन्दूरबिन्दुर्विधवाललाटे।
काले कलौ धर्मंविरोधरीले प्राच्यव्यवस्थाप्रतिकूललीले ।
छिन्नालकत्वं सधवोत्तमाझ्ञ
सिन्दूरबिन्दुरविधवाललाटे ॥
[ ${ }^{3}$
घन्द्रोदये नृत्यति चक्रवाकी।
येन अमेणाद्य निरुध्यमाना प्राप्नोति भूयः प्रकृतिविकारान् । चन्द्रोदये नृत्यति चक्रवाकीतीदं ततः सम्भवतीह काले।।

## [ $\gamma$ ]

मक्षिकापादघातेन कम्पितं भुवनत्रयम्।
इत्यण्वन्त्रीयविज्ञाने संसिद्धे श्रोष्यतेऽचिरात् ॥


## [ ६]

कृतकं मन्ये योषिताम् ।
एताइचञ्चलदृष्टिर्भिविरचितैर्वस्सोविशेर्षंगरा-
मुल्लासैशच हरन्ति हन्त हृदयं यूनां हठाद् भावुकम् ।
किन्वेत्रैरच प्रतिकारतोर्डपितामदं वागादिकोपायनं प्राप्ता बिभ्यति यत्ततोगत्र कृतकं मन्ये भयं योषिताम् ॥

## [ $७$ ]

गगनं भ्रमरायते ।
ग्रले! सेवस्व वसुधामिमां षड्ऋतुरोभिनेम्। न जातु दाता कुसुमं गगनं अ्रमराय ते ।।

$$
\left[\begin{array}{ll}
\gamma & ]
\end{array}\right.
$$

## संस्कृत्पपरिषदः कर्येकलापे सम्मतिः



श्रस्ति तावदस्यां भारतराजधान्यां नगरीमतल्ल्यां दिल्ल्यां धृतपाशचात्यरिक्षपपद्धतिप्रारप्रसारव्रतं महाविद्यालयानां शतम्। तेषु पुनरविवेकविपदन्चुसमुद्ध तानेकवालः परिहृतजातिपड्क्सभेदजालः परिहहीत्राच्यशिक्षपपदतिगतविनयन्नुशासनपालनाद्वसद्युणगण: सकलकलाधरविद्याधरसमुदायमनोरमण: कलिकलेजोडपि सत्ययुगीन इव विराजते देशबन्युकालेजः।

ग्रत्र च संस्क्कतविभागाध्यक्षप्राध्यापकृृन्दृृन्दारक-
 सन्वाल्यमानागुनुशासनरीलतयाड्यन्तं स्वृहणीया संरकृतपरिषदेका ग्राचार्येण श्रीमनोहरलालचतुर्धु रीणेन सन्जीविता, प्राध्यापकेन श्रीरामपतशम्म्मंणा परिपोषिता, व्याल्यातृभि: श्रीसुरुन्द्रमिश्र्रभृत्तभि: स्वकर्मंसु विनियोजिता, संखृृतविशेषयोग्यतापान्री मिरहान्रीमि: संरकृतानुरागबद्धवाइ्मनसगाचै रहानँ ₹चाध्यक्षमन्त्रित्वादिपदशालिभि: परिशोभिता नितान्तमेव मह्यमरोचत।

यद्या पूर्वम्पहं द्विस्तिरेनां कालिदासजयन्तीपर्वणि तत्सम्बन्धिभिरोपनिषदेश्च प्रवचनंः सम्भावितवान् । परमैपमो मम राष्ट्रपतिसम्मानपुरसकारपत्तिप्त्या प्राप्त्पमोदभरयाग्नया यदहमभिनन्दनपत्वदानसमारोहसम्मानमुपलस्भित:, तग्रास्या: कृते कृतज़तार्रकाशनमान्र प्रयोजनोग्यं मदीयो लेख:। द्वयमिह परिरक्ष्यं संर्कृति: संसकृतन्च' इति स्वकीयसप्तसाहमीस्वह्वपाया गीतिकादक्वया श्रन्तर्गताया: पूर्तिकाद्वर्यास्तितृणां समस्यापूर्तीनामेव व्यास्यानेनास्या: समाराधनमकार्षमिति हूनं नान्तस्तृप्यामि।

तथापि तद्व्यास्यानान्ते परिषदा प्रस्तुतानां कासाञ्चनासम्भवार्थानां समस्यानां पूर्तिप्रकारोपदेशस्स्यावसरेण समजायत करचन सन्तोष:। 'भ्रापरितोषाद् विदुषां न साधु मन्गे प्रयोगविजानम्' इति नीत्या च समुन्नीत: परिषदोगपि परितोष:। श्रयमासीदिह मदन्त:करणसन्तोषहेतुरपर:, यदन्त्येनातिमाव्रसत्कांग्ये श्राचार्येंण संसकृतं प्रति स्वकीय: प्रगाढोग्नुराग: प्रकाशितोग्पपाहार सामयिके सँल्लापे। विज्ञातन्च परिषदो广़्य साफल्यसाकल्ये निदानम्। संस्कृतानुरागिणि प्राचार्ये प्रशासति स्वभावादेव परिषदा किलैवंविधयैव भवितव्यमिति शामारास्ते-

विदुषामाश्रव:-
श्रमीरचन्द्रशास्त्री
$\qquad$

## नेФ\}ीयचरिते

## पःरिएनिद्रश्श्नमू



दर्शानान्तरमिव पाणिनिदर्शानमपि माधवाचार्येण सर्वदर्शनसंग्रहे संगृहीतम्। ग्रत्र दर्शने शब्दब्रह्मणो नित्यत्वैकत्वादय: स्थाप्यन्ते । नित्यस्य शब्दस्य सावयवत्वं नोपपद्यते सावयवानामनित्यदर्शानाद्, नित्यानाञ्च निरवयवत्वस्य सर्वतन्त्रसम्मतत्वात्। इत्थञ्च शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभाग: राब्दनित्यत्वं विरुणद्धि इति पूर्वपक्षे समुपस्थिते पाणिनीया वर्दान्त-

लक्ष्यलक्षणनिर्देशो बालानामुपलालना ।
ग्रसत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।।

इति वाचोयुत्त्या पाणिनिसूत्र षु विद्यमानेष्वपि तद्द्वारा च शब्दधातुरूपादिसाधनप्रक्कियायां विद्यमानायामपि शब्दस्य

नित्यत्वं नोपहन्यते । तन्र पाणिनिसून्रेषु '₹्वौजसमौट्द्द्टाभ्याम्भिस्ङेभ्यान्भ्यस्ङ्ङिभ्यान्भ्यस्ङसोसाम्ङयोस्सुप्' पा० ४-१-२ इत्यादिसूत्रं प्रातिपदिकात् राब्दात् प्रथमाविभक्तौ स्वौजसां विधानं नामपदविधानाय कत्पते, स एवायमर्थ: श्रीहर्षेण-

क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता
व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया।
या स्वौजसां साधयितुं विलासै-
स्तावक्ष्षमानामपदं बहु स्यात् ॥
नै०—३-२३

इत्यादौ इलेषालङ्कारहैल्या संसूचितः। ‘ग्रपदं न प्रयुञ्जीत' इति व्याकरणनियमोरपि कविनात्र स्पष्टीकृतः। एतदतिरिक्तं श्रीहर्षेण सप्तसु विभक्तिषु प्रथमाविभक्तेरेव प्राधान्येन साधुत्वं प्रर्दारातम् ग्रन्यान्यविभक्त्येेक्षया तद्द्वारा वहुतरपदप्रयोगसिद्धं : सम्बोधने सर्वकारकाणामुक्तार्थत्वादौ च प्रथमाया विधानेन विभक्त्यन्तरापेक्षया प्रसारबाहुल्यात् तस्या एव प्राधान्येन सांधुत्वं सिद्धचति ।

श्रन्येऽपि बहवो व्याकरणसिद्धान्ता नैषधीयचरिते स्थाने स्थाने र्वणिताः सन्ति । तद्यथा ग्रादेशास्थानिवद्-भावौ-

स्वं नैषधादेशामहो विधाय
कार्यस्य हेतोरपि नानलः सन् ।
किं स्थानिवद्भावमधत्त दुषटं तादृकृतव्याकरणः पुनः सः॥

नै०-१०-१३६

इत्यत्र सन् विद्वान् एष तादृक्कृव्याकरणशास्त्रोडपि शाञ्रो नद्ध इति प्रयोगसिद्धिरुपोद्देइयस्य हेतोः ‘नहो ध:' पा० ち-२-३४ इत्यनेन धकारादेशां विधाय न ग्रल् ग्रनल् इति ग्रल्सम्बन्धिनः कार्यंस्य कृते दुषटं स्थानिवद्भावं प्राक्तनहकार वद्भावमधत्त । ‘स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ’

पा०-१-१-४६ इत्यलाश्रितकार्यें स्थानिवद्भावो निषिद्ध:। तेन ‘पथिमथ्यृभुक्षामात्’ पा०-७-१-亏ऐ इत्यात्वे कृते ग्राकारगतस्थानिवद्भावागतं हल्ववमाश्रित्य 'हल्ङ्याब्भ्यो दीर्धात् सुतिस्यपृक्तं हल्'—पा० ६-१-६द इति सुलोपो न भवति। विद्वानिन्द्रस्तु तत्रापि स्थानिवद्भावं व्यधत्तेत्याइचर्थम्। ग्रस्मिन्नेव इलोके भैमीप्राप्तिलक्षणस्य कार्यस्य हेतोरिन्द्र: स्वं नैषधादेशाम् (नैषधरूपम् ग्रादेशो यस्य एवंविधम्) ग्रपि कृतवान् । एवं व्याकरणशास्त्रस्य ग्रादेशस्थानिवद्भावौ र्वांतौ कविना ग्रत्र ।

व्याकरणशास्त्रे सरूपाणां मध्ये कानिचित् सरूपाणि विलुप्यैकरोष: क्रियते, यइचैक: शिष्यते स तत्कार्यकारी भवति। नैषधीयचरितेऽप्येकरोषो वर्णितः कविना-

विधोर्विधिर्विम्बरातानि लोषं
लोषं कुहूरात्रिषु मासि मासि ।
ग्रभङ्गु रश्रीकममुं किमस्या मुखेन्दुमस्थापयदेकरोषम् ॥
नै०-७-पع

इत्यत्र विधि: क्षयित्वाच्चन्द्रविम्बानां स्थानेऽविनरवरशोभत्वात् तत्कार्यकारित्वाच्च दमयन्त्या मुखलक्षणं चन्द्रम् एकरोषं स्थापितवान् । एवमेव

```
श्रुतः स दृषटरच हरित्पु मोहाद्
    ध्यातः स नीरन्धितबुद्धिधारम् ।
ममाद्य तत्र्राप्तिरुुव्ययो वा
    हस्ते तवास्ते द्वयमेकरोष:।।
        नै0-३-ち२
```

इत्यभापि नलं प्रति दमयन्त्या स्वानुरागवर्णनप्रकरणे घ्रसुव्ययस्य नलप्राप्तेशच मध्ये एकतरस्यैव शेषसम्भवात् स एवैकरोष: शब्दो निरूपितः, परमेकरोषः सरूपाणामेव भवति न तु विरूपाणाम् । ग्रत्र तु विरूपयोरप्येक रोष इति चित्रम् ।

काक: प्रातः स्वभावतः 'कौ कौ' इति वदति। कोकिलइच ‘तुही तुही’ इति। एतदाश्रित्य श्रीहर्षेण-

इह किमुषसि पृच्छारांसिकिंशब्दरूप-
प्रतिनियमितवाचा वायसेनैष पृष्टः।
भण फणिभवशास्त्रे तातङः स्थानिनौ का-
विति विहिततुहीवागुत्तर: कोकिलोऽभूत्॥
नै०—१६-६०

इत्यत्र इलोके वायसेन ‘कौ कौ इति वदता तातङ: स्थानिनौ पृष्टौ कोकिलेन च ' तुही तुही' इति प्रत्युक्तमिति विलक्षणा कवेरत्रेश्षा। ग्रत्र तुरच हिरच तुही, ‘तुह्मोस्तात््ङाशिष्यन्यतरस्याम्’ पा० ७-१-३้ इति सूत्र समरन् कविः तुहीति तातङः स्थानिनाविति पाणिनिनियमं प्रतिपादयति ।

व्याकरणशासत्रे ‘भ्रपवर्गे तृतीया’ पा० २-३-६ इति सूर्त्र ण ग्रपवर्गे ग्रर्थात् क्रियासमाप्तौ फलप्राप्तौ वा तृतीया विभक्तिः प्रयुज्यते परं पाणिनेः सूतर्थर्थ शब्दच्छलेन ग्रन्यथा व्याख्याय चार्वाकै: स्वाभिमतं मतं समीथतं यत् स्र्रीपुरुषलक्षणे व्यक्ती राक्तत्वात् कामभोगे ग्रधिकारिणी। तृतीया प्रकृतिः नपुंसकजनोऽपवर्गे (तीर्थयात्रादिद्वारा मोक्षे) सज्जेदिति। तद्यथा-

उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेर्मनः।
श्रपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥
नै०—१७-७०

एवमन्येडपि व्याकरणशास्त्रे षु वरणिताः केचन पारिभाषिका: शब्दा: क्याख्याता: श्रीहर्षेण नैषधीयचरिते । तद्यथा श्रपादानम्-

श्रतिवृत्तः स वृत्तान्तस्त्रिजग््युवगर्वनुत्।
श्रागच्छतामपादानं स स्वयंवर एव न: ।।
नै०-१७-११₹

इत्यंत्र श्रपादानशब्द ग्रागमनक्रियाया ग्रवधिभूतार्थस्य सूचक: 'ध्रुवमपायेडपादानम्' १.४.२४ इति पाणिन्युक्तेः। घुसंज्ञा यथा-

दाक्षीपुच्तस्य तन्त्रे ध्रुवमयमभवत्कोऽप्यधीती कपोत:
कण्ठे शब्दौरसिद्धिक्षतबहुंकठिनीरोषभूषानुयातः ।
सर्वं विस्मृत्य दैवात् स्मृतिमुषसि गतां घोषयन्यो घुसंज्ञां प्राक्संस्कारेण संप्रत्यपि धुर्वति शिरः पट्टिकापाठजेन।।
नै०-१

इत्यादौ पाणिनीये एव व्याकरणे ग्रधीती कोरपि कपोत: प्रातः दैवत् समृतिगता' दाधाघ्वदाप् पा० १.१.२० इति पाणिनिकृतां घुसंज्ञां पुर्नविस्मरणभिया घोषयन् पुन: पुनः पठन् सन् भूयसि काले श्रतीतेरपि सम्प्रत्यपि प्राक्संसकारेण शिरो धुवति। विस्मृतस्य प्रातः स्मृतिर्भवति। योडपि विस्मृतं पुनः स्मरति स शिरः कस्पयति। कपोताइच प्रातः घुराब्दं कुर्वन्ति शिरहच धुवन्ति । तस्मादेवात्र कपोतस्य 'धु' शब्दच्छलात् व्याकरणसम्मता 'घु' संज्ञा उत्र्र क्षिता ।

तमप् प्रत्ययो यथा-
खण्डक्षोदमृदि स्थले मधुपय:कादम्बिनीतर्पणात् कृष्टे रोहति दोहदेन पयसां पिण्डेन चेत्पुण्ड्रक:।
स द्राक्षद्रवसेचनैर्य दि फलं धत्तो तदा त्वद्गिरा-
मुद्देशाय ततोऽव्युदेति मधुराधारस्तमप्प्रत्ययः ॥
नै०—२१-१५२

इत्यादौ भैभीवाङ्माधुर्यंप्रसङ़ विशिष्टेक्षुफलादपि सकाशाद् दमयन्तीगिरामुत्कर्षनिर्देशाय मधुरशब्द एव श्राश्रयो यस्य तादृश इति ग्रतिशायने तमब् इति प्रत्यय उदेति । ग्रत्र ‘्रकषें तरप्तमपो' इति प्रयोग: प्रतिपादितः श्रीहर्षेण।

ग्रार्मे डितं यथा-
परभृतयुवतीनां सम्यगायाति गातुं न तव तरुणि! वाणीयं सुधासिन्धुवेणी।
कति न रसिककण्ठे कर्तु मभ्यस्यतेऽसौ भवदुपविपिनाम्रें ताभिराम्र्र डितेन ।।
नै०-२१-qy६

इत्यादौ कोकिलाभिर्दमयन्त्या वाणी स्वकीये श्रतिमधुरे साभिलाषे च कण्ठे कर्तु म् ग्रार्मेंडितेन (वहुवारम्) ग्रभ्यस्यते । 'ग्राप्रों डितं द्विस्त्रिख्तम्' इत्यमर:।
"श्रधीतिबोधाचरणप्रचारणे:" नै०-१-४ इत्यादो "चतुर्भि: प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति" इति महाभाष्यस्य प्रथमाह्निके र्वणितस्य विद्योपयोगस्य चत्वारोडपि प्रकारा निरूपिताः।

## 

[5]

दार्शोनिके：सुखस्य परिभाषा इत्थं कृताงस्ति－ ＂ग्रात्मनोडनुकूल－वेदनीयं सुखम्＂इति। ग्रस्यायमर्थों यत् सर्वेषां साध्वसाधूनामनुकूलतया इष्टत्वेन वेदनीयं सुखम् ।

विचारहृग्युक्ता：जानन्त्येव यत् वस्तुतः सुखदु：खादय： कस्मिसिच्चिपि वस्तुनि न भवन्ति，श्रपितु एषाम् स्रोतः ग्रस्माकं मनसि एव विद्यते। यत्र प्रतिकूलताया：यद्वा ग्रभावस्य ग्रनुभवः तत्रैव दु：खम् तथा च यत्र ग्रनुकूलताया： （ग्रभावाभावस्य वा）ग्रनुभवः तन्नैव वुखम्। ग्रनुकूलता－ प्रतिकूलते तु रागद्दे षोपरि ग्राधृते । यस्मिन् वस्तुनि रागः तस्य प्राप्तौ，एवं च यस्मिन् द्वेष：तस्य विनाशे यद्वा ग्रभावे वयमनुकूलतामनुभवामः। एवमेव यस्मिन् वस्तुनि द्वेष：तस्य प्राप्तौ तथा च यस्मिन् रागस्तस्य विनाशे ग्रभावे वा प्रतिकूलता प्रतीयते ।

रケみ ふબケみર： बी०ए०（ग्रानर्स）तृतीयो वर्ष：

श्रस्मिन् महामोहमये，कालकवलिते，मायाभ्रमभमिते， जीर्णें जगति ये संसारिण：पुरुषास्ते सर्वे＂‘्यहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्－रोषा：स्थिरत्वमिच्छन्ति किमा－ रचर्यमतः पऱम्＂—इति यौधिष्ठिरीमुक्ति विस्मृत्य नहि केवलमल्पकालिकमपितु चिरन्तनं सुखमिच्छन्ति । परञ्च ते मूढधियः＇‘ुखं किम्＇इत्यपि ग्रजानन्तः एव इतस्ततः स्वार्थवशेन मायाप्रेरिता：काष्ठपुत्तलिका इव सुखमन्वेषयन्ति । एतादृशाः सुख़ाभिलंरषिण：पुरषा： श्रात्मानमविगणय्य पुत्रीयन्ति धनीयन्ति राजीयन्ति च। ते विचारयन्ति यत् ये धार्मिका：，विद्वांस：，राजानः， त एव सुखिनः सन्ति；यतो हि तेषामियं धारणा यत् स्रुखस्य कारणं धनं विद्या सम्पन्तिः एव। वास्तविकं सुखं कि इति नावबुध्यते।

म्रतएव सुखस्य परिभाषा का？कि सुखम्？ घ्रस्मादप्यनभिज्ञा：नरा：सुखं मृगयन्ति। स्रास्माकीनै：

रागद्दे षौ सर्वदा सर्ववस्तुषु समानरुपेण न भवतः， श्रतएव ग्रनुकूलताप्रतिकूलते ग्रपि एकरूपेणेव न विद्यंते । ग्रद्य एकर्मिन् ज़ने कस्यचिदपि स्वार्थस्य संवंधात् रागो वर्तते，श्रतएव तस्य समागमे श्रनुकूलता वियोगे च प्रतिकूलता प्रतीयते । एतदपि सम्भवं यत् रवः र्वार्थे कस्यचिदपि विघ्नस्य श्रागमनात् तस्मिन्（जने）द्वेषो भविष्यति，तदानों तु तस्य एव समागमे प्रतिकूलताया：， वियोगे च श्रनुकूलतायाः श्रनुभवो भविष्यति। कृचित् क्वृचित्त， एतदपि हरयते यत् तस्य मरणेडपि श्रनुकूलतायाः प्रतीतिर्मवति ।

घ्रनेन स्पष्टमेव यदनुकूलताप्रतिकूलतादीनाम् मूलकारणानि रागद्दे षादय एव। रागद्दे षादयस्तु ग्रज्ञानादेव जायन्ते। घ्रतएव विवेकाग्नौ दन्धे सति श्रज्ञाने， रागहें बादयः विनइयन्ते। यदैव रागद्बे षादीनां विनाशो भवति तदैव सुखदु：खस्य स्रोतः स्वयं शुष्यते। तदानीं कड्यामपि स्थितौ त तु सुखं भवति नैव दु：खम् । केवलं सुखदु：खरहिते ग्रानन्दे सर्वे भोगा；भोग्यन्ते ।

इदं तु ग्राट्मज्ञानेनैव भवति । ग्रात्मानं ज्ञात्वा एवाइक्षयं सुखं प्राप्नोति। यतो यः पुरुष ग्रात्मनि एव सर्व

पश्यति सर्वत्र चात्मानं पइयति तस्य कृते श्रानन्दमयं जगत्। उक्तं हि "तत्र को मोहः क: शोकः एकत्वमनुपरयतः" स तु ब्रह्मँ व भवति यतो हि '’्रानन्दस्वरूपो ब्रह्म' ‘सर्वं सल्विदं ब्रह्म’ ‘नेह नानाडस्ति किञ्चन’ ‘तमेव विदित्वाडमृतत्वमेति नान्यः पन्था विद्यतेडयनाय' इत्यादिषु वाक्येषु ग्रयमेव सिद्धान्तः प्रतिपादितः।

श्रयमात्मा एक एव स तु केवलोपाधिभेदेन भिन्नभिन्नरूपेषु विभाति यथायं भासकरः एकः सन्नपि विभिन्नेषु जलाशयेषु भिन्न इव भाति, यथा खलूक्तं परमार्थसारे-

यद्वद्दिनकर एको विभाति सलिलाइायेषु ।
तद्टत्सकलोपाधिवस्थितो भाति परमाॅ्मा।।
उपनिषत्स्वपि 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा' 'एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित:' ‘एकधा बहुधा चैव दरयते जलचन्द्रवत्’ इत्यादिवाक्यै: श्रयमेव सिद्धान्त: उद्धुष्टः। ग्रतः ज्ञायते सर्वेषु भूतेषु ग्रवस्थितः ग्रात्मा मदीयात्मा सद्हा एव। ग्रस्मिन्ने वाधारे पणिडताः समर्दर्शिनो भवन्ति। ते पशुपक्षिमानवानामात्मासु ब्रह्म एव परयन्ति । ग्रतः यः सर्वत्र ब्रह्म पइयति स एव सुखी। किन्तावत् ब्रह्म ? श्रात्मैव व्रह्म! य इदं जानाति तथा ग्राट्मनः निंयतां च जानाति स एव ग्रस्रिमल्लोके परलोके च सुखी भवति ।

ग्रस्मिन् जगति श्रात्मविरहितं नहि किञ्चदपि प्रेमास्पदम्। समस्तःः सम्पत्तय झ्रात्मन्येव। स्त्रीपुत्रक्लत्रादय: सर्वे ग्रात्मनस्तु कामाय प्रिया: भवन्ति । ग्रतएव वृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यमैत्रायणीसंबादे मंश्रंयी याज्ञवल्क्यं पृच्छति-‘किमधिकं प्रियम् ?’ एतछ्नु ₹्वा स उत्तरयति-
"न वा श्ररे पत्युः कामाय पतिः त्रियो भरति । श्रात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा श्ररे वित्तस्य कामाय वितां प्रियं भवति । ग्रात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति ।"

संवादेन श्रनेनेदं परिलक्ष्यते यत् ग्रात्मने सर्वं प्रियं भवति । ग्रतएव श्रात्मा एव प्रियः।

ग्रस्मादेव कारणात् विवेकिन: पुरुषा: सांसारिके सुखे न रमन्ते। ते नित्यं सुखमभीप्स्यन्ति। यानि सांसारिकाणि इन्द्रियसुखानि तानि सर्वाणि ग्राद्यन्तवन्ति। उक्तं खलु गीतायाम्-
‘ये हि संस्पर्शाजा भोगा: दुःखयोनय एव ते ।
ग्राद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥"
जीवनस्य, भोगानां च ग्रनित्यतां जानन्नेव यमराजं प्रति नचिकेता एवमकथयत्-
"इवोभावा मर्ल्यस्य यदन्तकैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
ग्रपि सर्व जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥"

श्रतएव शास्र्त्राणामियं मान्यता यत् वास्तविकं सुखं तु क़ामानांमभावे, इन्द्रियाणां संयमे, सन्तोषे च भवति । उक्तं हि भतृंहरिणा-
"वयमिह परितुष्टा: बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेष:।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि तु परितुष्टे कोर्थवान् को दरिद्र:।"

ग्रत: ज्ञायते यत्-
य: पुरुष: इन्द्रियं वश़ीकरोड़ि, सन्तोषमाश्रयति, सर्वान् बाह्यानुभवान् परित्युज्य श्रात्मानमनुभवति, स एव श्रात्मानुभवरूपं नित्यसुखं प्राप्नोति। श्रतएव उपनिषद: उपदिशन्ति—"ग्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः।" श्रत: श्रात्मन: मननं चिन्तनव्चावइयकम्। य: श्रोत्मानं चिन्तयति जानाति च; वस्तुत: स एव सुखी।

कृत्रिमाशच न भूत्वा सरला: सुवोधा: च सन्ति। कवे: उपमा: मौलिका: मर्मस्प्रशिन्य: च सन्ति । स उपमासु लिङ्ग-साम्यानाम्, ग्रौचित्यादीनां ध्यानं करोति। तस्योपमासु रम्यता, यथार्थता, ग्रौचित्यादयः गुणा: सन्ति । ग्राश्रममृगस्य उपमा पुष्पराइया सह करोतिः-
"न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योडयमस्मिन्, मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवागिन:
कव वयं हरिणकानां जीवितं चातिलोलं ₹व च निशितनिपाता वज्र्रसाराः शरास्ते ॥"

पृथिव्या यत् सौन्दर्यमस्ति तत् सौन्दर्य कवि नेत्रै: सह पिबति। रघुवंशे महाकाव्ये वयं पशयामः-रामः सीतां गुहीत्वा विमानेन लंकां यदा प्रत्यागच्छति, तदा दूरात् उपकूलस्य शोभां दृष्ट्वा कथयति :-
"उपान्तवानीरवनोपगूढ़ान्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि । दूरादवतीणा पिवतीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृषि: ॥"
શ્रेみलત'斤
बी०ए० (पास) प्रथमो वर्ष:

संस्कृत-साहित्ये कालिदासः सर्वश्न्र ष्ठ: श्रथवा मूर्धन्य: कविः ग्रस्ति । कालिदासस्य उपमानां विलक्षणता विशवविस्याता ग्रस्ति 'उपमा कालिदासस्य’ इति सूक्तिना कालिदासस्य प्रसिद्धि: उपमाभिः सह ग्रस्ति। यथा चोक्तम्-
"उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।
नैषधे पदलालिय्यं माधे सन्ति त्रयो गुणाः ॥"
कवेः उपमानां ग्रनेका: विशेषता: सन्ति। विलक्षणं विशेषता एतद् यत् कालिदासस्य उपमा: प्रयत्नसाध्या:

कालिदास: स्वोपमाया: व्यंजनायाः केवलं देवस्य महिमानं ग्रनंतां व्याप्तुं नेच्छति, परं नराय श्रपि स: ग्रस्मात् कौशलात् श्रनन्तमहिमानं प्रयच्छति । रघुवंशो कवि: गर्भण्याः सुदक्षिणाया: वर्णनम् एवं करोति :-

शरीरसादाद् ग्रसमग्रभूषणा मुये़न सालक्ष्यत लोध्रपाणडुना ।।
तनुप्रकारोन विन्चेयतारका प्रभातकल्पा शारिनेव रार्वरी ।।

मेघद्नतस्य काव्यस्य उत्तरमेघे यक्षः स्वप्रियायां: रूपं वर्णयन् कथयति :-

इयामास्वंगं चकितहरिणी-प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्नच्छायां राशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान् ।
उत्पशयामि प्रतनुषु नदीवीचियु श्रूविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न मे चण्डि साद्छयमस्ति ।

ग्रभिज्ञानशाकुन्तले वल्कलधारिणीं शकुन्तलां श्रवलोक्य नृप: दुष्यन्तः एवं कथयति :-
‘सरसिजमनुविद्ध’ शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नकृतीनाम् ॥

कालिदास: नरस्य रूपान् गुणान् च वर्णयन् प्रकृत्या सह तस्य तुलनां कृत्वा प्रकृतेः निकटवर्ती बभूव। कुमारसंभवे उमया सह मेनकाया: शोभातिशायतां कालिदास: एकयैव उपमया प्रकटीकरोति :-
"'तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्-प्रभामण्डलया चकासे।
विद्ररभूमि-र्न वमेघ शब्दादुद्भिन्नया रत्नशालाकयेव ॥"

कालिदासस्य उपमासु ग्रौचित्यवाद: दरयते। यथा श्रनेन इलोकेन प्रतीयते : $\qquad$
श्रनाघ्रातं पुण्यं किसलयमलन्नं करहहै-
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्।
श्रखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः॥
कविः कालिदासः प्रकृतिप्रेमी ग्रस्ति । स: प्रकृत्या:
सूक्ष्मं स्पन्दनमपि श्रcणोति। यथा चोक्तम् :-
ग्रसह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि मे ।
श्र तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः॥
कालिदासस्य कासुचिद् उपमासु एवं प्रतीयते यत् एकस्मिन्नेव स्थाने द्वौ चित्रौ अंकितौ-यथा रघुवंशे पइयाम: :-
,'स पाटलायां गवि तस्थिवासं धनुर्धरः केसरिणं ददर्शं । श्रधित्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्रुमं सानुमतः ,प्रफुल्लम् ॥

ग्रभिज्ञानशाकुन्तले शाङ्नౌ"रव: नृपस्य दुष्यन्तस्य विनयमालोक्यावदत् :-
"भवन्ति नम्रास्ररवः फलोद्वमैं:
नवाम्बुर्भिद्रविलम्बिनो धनाः।
श्रनुद्धतए: सत्पुरुषा: समृद्धिभि:
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥"
कुमारसंभवे हिमालस्य वर्णनं कुर्वंन् कवि: कथयतिः-
"श्रनन्तरत्न-प्रभवस्य यस्य
न हिमं सीभाग्यविलोपि जातम् ।
एको हि दोषो गुणसन्निपाते
निमज्जतीन्दों किरणेष्विवाङ्क: ॥"
कालिदासस्य उपमासु नवीनता ग्रस्ति। यथा चोक्तम् :-
"काप्यभिख्या तयोरासीद् ब्रजतोः शुद्धवेषयोः।
हिमनिमुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव ।
महाष: मारीच: स्वतपोवने धृतैकवेणीं शाकुन्तलां कुमारं सर्वंदमनं नृवं दुष्यन्तं च ग्रालोक्य ग्रकथयत् :-
"दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् ।
श्धद्ध वित्त विधिरचेति त्रितयं तत् समागतम् ॥"
पूर्णोपमा रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमे इलोके एवं ग्रत्र उदाहरणे गृहीतव्यम् यथा :-
"वागर्थाविव संपृक्तौं वागर्थप्रतिपत्तये
जगत: पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेशवरी॥"
एवं वयं पर्यामः यत् कविकालिदासस्य उपमाप्रयोग: सर्वोक्कृष्टोऽस्ति । 'उपमा कालिदासस्य' छृति सूक्तिः सर्वांशतः सत्यमस्ति ।

व्याकरणसम्बन्धिदोषादिरहिता व्यवस्धित-क्रियाकारक विभागसमन्विता या भाषा सा संस्कृतभाषेति कथ्यते। इयं भाषा सर्वविधदोषशून्याइस्ति, ग्रतः देववाणी, गीर्वाणभारती, ग्रमरभाषा इत्यादिभिः: , रब्दै: संबोध्यते । भाषागतभुदारत्वं, मार्दवं मनोजत्वं चास्या: वैशिष्टयं वर्तते। प्राचीनतासु दिश्वभाबासु सर्कृतंभाषैव प्राचीनतमेति सर्वसम्मतः पक्षः। संस्कृतभाषातः प्राकृत सेमिटिकभाषा: निर्गता:। तासां जननी संख्कृतंभाषैव। ग्रनेक संदत्सराणां क्षयेऽपि ग्रस्या माधुर्यस्, उदारत्वं च नाद्यापि विक्रतम्। सस्कृतंभाषा श्रस्खिलभाषाणां जननी ग्रस्ति ।

पाशचत्यदेशीया: विचारका: मैक्डानाल्ड, कीलहार्न मैक्समूलर कीथादयों: विद्टांस: संस्कृतभाषाया: प्रशंसाम् ग्रकुर्वन्। पुरा सर्वे जनाः संस्कृतभाषधैवभाषन्त। ग्रतः सर्वमाि प्राचीनसाहित्यं संस्कृतभाषायामेव जपलभ्यते। सर्वे वेदा : परवर्वतग्रन्थाइच । संसकृतभाषायामेव सन्ति । वेदेषु मानवकर्शंव्याकरंव्ययोः सम्यक् निर्धारणामस्ति । ततो वेदानांम् व्यास्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था: वर्तान्ते। ततो डस्मांकं गौरवग्रन्था: षड्दर्शंनानि च सन्ति। एषामद्यापि संसारसाहित्ये महत्वं वर्तंते । ललितसाहित्यविषयेडपि रससिद्धौ कवीरवरैभांसकालिदासभवभूतिभारविप्रभृतिभिरक्षयो निधिः परिपूरितः । श्रीभद्भगवद् गीता, स्मृतिग्रन्था:, पुराणानि च संस्कृतसाहित्यस्यमहात्म्यं प्रकटयन्ति। संस्कृतभाषाया व्यावहारिकत्वमासीन्ना वा श्रत्रोच्यते' पाणिनेरष्टाध्यायां सूनद्ययं वर्शते। "दूराद्धूते च" प्रत्यभिवादेडसून्र इति सून्राभ्यां प्लुत्वविधानं संस्कृत भाषाया: व्यादहारिकत्वं प्रमाणयति । भगवता यास्केनाऽपि निरक्ते "भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा: कृते भाष्यन्ते" शवतिर्गतिकमी काम्बोजेषु भाब्यते" विकारमस्यार्येषु भाप्यन्ते शान इति । महाभारतेऽपि दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दान्रमुदीच्येषु"। एवमादिभि वचोभि: संस्कृतभाषाया लोकव्यबहृररगतत्वं ज्ञायते। संस्कृतभाषा लेखनभाषणादिव्यवहारे प्रयुक्ता श्रासीदेव नात्र सन्देहावसरः।

भग़वता यास्काचार्येणापि निरवते "इत्येतिहासिकाइत्यैंतिहासिकपक्षप्रस झ्ञ उल्लिखितः। मीमांसायां कविराजरोखरेण इतिहासनामोल्लेख: कृत इतिहासवेदधनुवदौ गान्धर्वर्युर्वेदावपि चोपवेदाः इति । ग्रथ किमर्थक उल्लेखोडयम् । बैस्तद्वादराइतके महाकविक हॉणेन राजतरfङ्ञणी प्रणीता या ऋमबटे तिहासस्या साक्षीभूता वर्तांते । एतत्तु सलु महदाइर्चर्यजनकं यत् वैदेशिका विद्धांस: एकस्वरेण कथयन्ति यत् भारतीयानामितहासज्ञानमेव न ग्रासीत् श्रपरञ्चते वेदेबुइतिहासंमपि मार्गयन्ति। वेदेषु चानित्येतिहासलेशोडपि नास्ति, ग्रर्थवादमार्रमेव तन्र्र तिहासपदार्थ:।

संस्कृतभाषायां याद्यःः शब्दकोष: न ताद्धशः ग्रन्यासु । ग्रागंलभाषायाम् सूर्यवाचक: एकः शब्द: (सन्) चन्द्रवाच्यपि एक: (मून) परं संस्कृतभाषायामेक्स्य वस्तुनः ग्रनेकानि नामानि विद्यन्तेज जगति यापि प्राकृत- लेटिन— ग्रीक,—इं ग्लिशाद्या भाषा तत्र-तत्र

देशेपु प्रचलिता दृरयन्ते तासु संर्कृतभाषैव सारल्ये सोष्ठवे माधुर्ये च श्रं यसी। कस्यामपि ग्रन्यस्यां भाषायां न तादहां सर्वाङ्जपूर्ण व्याकरणं यादघं संस्कृतभाषायाम्, न चापि ताद्री वैज्ञानिकी.देवनागरी लिपि: याद्री संस्कृतभाषायाम् । संस्कृतभाषायाम् इयं विशषेता यत् तस्याम् योलिख्यते तदेव पठ्यते, ग्रन्यासु भापासु न तथा। ग्रपि च यावन्तः कण्ठताल्वादिधव्वनिविशोषा: संस्कृतभाषायां सम्भवन्ति तावन्तः सर्वे नान्यभाषासु ।

सेयं दिव्या, भव्या, च ग्रमरवाणी सांसकृतिकंक्यप्रतिष्ठानाय, सद्नावनाप्रसाराय, रांन्तिकल्पतरसमारोपणाय, विशबबन्धुत्वसंस्थापनाय च सर्वंथा विशवभाषापदवीमर्हंति। संसकृत साहित्यं भारतस्यगौरवं उद्घोषयति । तत् समस्तम् देरां च एकस्मिन् सूर्न बध्नाति। ग्रस्य साहित्यस्य प्रचार: प्रसारञ्च विधेयः साहित्यहोनस्तु पशुरिव भवति, यत् सदुक्तम "साहित्यसंगीतक़लाविहीन: साक्षात्_पशु: पुच्छविषाणाहीन:"


## देश

## (सिंधी विभागु)

| सૅल్ : २० | 9\&QY- $⿻$ ¢ | अ召: 2 |
| :---: | :---: | :---: |
| हिन्द जन | सतीश ग्राद्व वाणी सुषमा छुग्राणी गिरधर तोलाणी बसंत ठाकुर भीषम मीराणी संतदास भांगियाणी |  |
|  <br>  |  |  |

## 

सिन्धी साहित्य सभा: —साल $\uparrow$ ह७थ-७६ लाइ हेटियां उहदेदार मुक्रर कया व्या:।

| सलाहकार | : | श्री सतंदास भांगियाणी |
| :---: | :---: | :---: |
| प्रधान | : | कु० सबीता बिजलाणी |
| उप्रधान | : | भीषम मीराणी |
| मन्त्री | : | सतीश ग्राद्ववाणी |
| सहायक मन्त्री | : | कु० जया ग्रासवाणी |
| कारोबारी कामेटीप्र जा मेम्बर | : | कु० सुषमा छुग्राणो, कु० विमला पंजाबी, कु० गुणवंती वासवाणी, ईशवर ज्ञानचंदाणी। |

१२ डिस्मबर ते सभा जे सहारे हेठि हिक इनामी चट्टा भेटी रखी वेई जंहि में भागु० वठदड़नि खे हेठियनि मज़्मूननि मां हिक ते लिखण लाइ चयो वियो :-
(१) राागिर्द ऐं समाजशेवा
(२) ग्रफ़तकालीन ऐं उन खां पोइ
(३) सिन्घुयनि जा मसइला

जजनि जे राए मूजिनु पहिरिऐं इानम जो हक़दार सतीश श्राढ़वाणीप्र खे ऐं ब्ञिये इनाम लाइ सबीता बिजलाणी ऐं सुषमा छुग़ाणीग्र खे ठहिरायो वियो। ग्रसीं खेनि वाधायूं था दियूं ऐं उमेद था रखू त ईदड़ ववत में सभा जूं सरगम्यू ग्रजा बि वधंदियूं ऐं घणे में घणा ज़णा भाग्ड वठंदा।

नए साल जी शुर्त्र्यात प्रो० के०एन० वास्वाणीश्र जे भाषण सां कई वेई। ₹० जनवरीग्र ते प्रो० के० एन० वास्वाणीश्र "सिंधी, पाणु सुनाण" ते ग़ाल्हायो। सिन्धी संसक्कतीग्र ते रोशनी विभंदे हुन बुधायो त सिन्धु तां हिन्दु ते नालो प्यो । हुन गांधीजीग्र, नेहरूत्र, स्वामी विवेकानंद ऐं ग्राचार्य विनोभा भावे जे सिख्याउन खे श्रपनाइण जी सलाह द़िनी। प्रो० लाभसिन्ह महमान जा शुक्रय श्रदा कया ।

## 

पाणखे ग्रासूदो ऐं ग्रमीर बणाये थो, तंशिं समाज दुांह सदंसि वि के फ़र्ज़ थियनि था। इनकरे हुन लाइ लाज़्मी ग्राहे त मोट में समाज खे कुकु दिये, समाज वास्ते कष्ट तक्लीफू सहे। इन फ़ज़़ निभाहणु खां सवाइ खेसि खुशि ऐं ग्राबादी नसीबु थी नथा सघनि इन करे साहिव चवनि था त्:

विलहनि में वि वंडि, जे ग्रथई मालु धनु, जे धनु नाहि काफ़ी, त भेटे दे मनु, जे मनु नाएंहि मुवाफिकु, त श्रर्वे दे तनु, न तनु जे तवानो त भिठिढ़ो वचनु, मगरि की न की तोखे द्वियणो ज़रए, फिदा पर भले लाइ थियणों जरुर,

इहो बराबरि ग्रोह त शागिर्द विद्या जे मंदिर जा पू ज़ारी ग्राहिंन । सदंनि मुख्य कसु ऐ फर्जु ग्राहे त हू इल्मु हासुल कनि ऐं उहे गुण पिराईन जे इदंड़ वक्त में खेनि सच्चो इन्सनु बणाईनि । पर शागिर्दु वि समाजिक प्राणी ग्राहे । हू बि समाज में हलनि चलनि था ऐं जीवन घारनि था। हू वि समाज जो हिक ग्रटूटू अंतु ग्राहिंनि। तंहि करे बी०ऐ० टियों सालु
$\qquad$

इनसानु हिकु समाजिक प्राणी ग्राहे । समाज खां सवाइ संदसि का हस्ती कोन श्राहे। समाज में रहंदे ई हू हर प्रकार जो सुखु संहिजु ऐं सहूल्यतूं माणे थो। समाज में रहंदे हू सभ्य बणिजे थो ऐं तरकी करे थो। समाज में रहंदे ही खेसि वैज्ञानिक द्रष्टी नसीबु थिये थी छो त कला ऐं विज्ञान जो वाधारो समाजिकु जीवन में ई मुमकिनु ग्राहे । सचु पचु त समाज जी हिक हिस्सो बणिजी ई हू जीवन जो रसु जसु माणे सघे थो ।

जंहि समाज खां शब्मु वरदान वठे थो जंहिजे ग्रभे में वषे वीके थो, जंहिजे गद्रियल खज़ाननि मां हू

पीिंचजे विद्या ग्रभयास सां गढ़ोगद़ु खेनि समाज रोवा जो फर्जु भी पूरो करिणों श्राहे । हांगे त समाज सेवा न रुग्रों हिकु समाजिक तकाज़ा ग्राहे पर हिकु ग्राला तइलीम वि ग्राहे। समाज सेवक शागिर्दनि खे उहे ग्रनुभव ऐ तजुर्बो थीदां, खेनि ग्रमली सिख्या मिलंदी त समाज जे शाही घेरे में घारण में केढ़ी न खुरी ग्राहे। खेनि पतो पवंदो त पाण खां वरीक पर जी fिंता रख्वण में केढ़ो न ग्रानंदु ग्राहे ।

समाज रोवा जो क्षेत्रु केद्रो न विशालु ग्राहे । सुठनि रोवाधाश्युंन जी केढ़ी न कमी ग्राहे । सचु पचु त हमदर्द दिलियुनि खे केतिरा मढुताज वाभाईंदा नज़रि इदां ग्राहिनि ऐ हमदर्द ग्रस्युनि खे केतिरा द्वुखिया निहारीदां नज़रि ग्रच्चनि था। मासूम दिल ऐं निर्दोश शानिगर्दान मे केढ्दी न हमदर्दी ऐ दुस जो ग्रहिसासु ग्राहे ।

उन्हीश्र में केड़ी न शानती ऐ विशावासु ग्राहे । उन्हनि में उहो बूरानी बूरु ग्राहे，जो खेनि ग्रादर्शावादी बणाये थो ऐ खेनि तरिगदिल ऐं खुद मतिलबी थियणु नथो दिये । तंहिंहां सवाइ सदंसि मथां दुनियादारीप्र जी का जवाब－ दारी कान ग्राहे। खेनि काफी वक्तु ग्राहे खास करे मोकलुनि में। इन करे शागिर्द बहितरीन समाज शेवक थी सघनि था।

श्रसंजों देशु ढ़ाढो पोइते पियलु ग्राहे । खासि करे प्रसांजे गुोठनि में केतरी न जिहालत श्राहे । केतिरी न गंदगी ग्राहे । केतरी न ग़रीबी ग्राहे । ग्लोठ सुधार जे श्राढ़ो व⿳్口䒑口 में वढ्रो रंडक ग्राहे ग़ोठणनि जी जहालत－ बेइल्मी। श्रवल ज़हूरी ग्राहे त खेनि पाढ़ियो वज जीग्र हू पाण खे देश खे ऐं दुनिया खे चडी तरह समुभी सघनि ऐं वैज्ञानिकु द्रष्टी धारे सघनि । पोई खेनि केरु दोखो ढ़ेई कीन सघघंदों，खेनि भभिलाये कोन सघंदों । भारत खे ग्रद़ण जो मुख्य कमु इहो ग्राहे। तहि खां सवाइ ज़हूरी श्राहे त गुोठनि में वजी ग़ोठाणनि खे सफ़ाईग्र सां रहण जो ढंगु सेखारियो वझे हुननि में सिहत ऐं सफाईग्र जी ग्रादत पवे । हिकु दफ़ो हुननि में इन्हीग्र

ग़ल्हि लाइ चाहु पैदा थियो त पेइ हू पाण ही पाण खे मथे खणंदा । शाहरनि में भी बेइल्मीप्र，गंदगींग्र ऐं बीमारीग्र खे दूर करण लाइ काफी शेवा जी ज़रूरत ग्राहे। तहि खां सवाइ के छुग्राछूत，द्रेतीग्र लेतीप्र्र वग़̀ र समाजिकु बुरायुfिं खे खतम करण लाइ केर्षिरो कमु करे सघजे थो।

श्रज् कल्ह त ग्रापातकालीन जो वक्तु श्राहे । हज़ारे छोकरनि समाज सेवा करणु शुरू कई ग्राहे । किन बगीचा टाहिण，मुफ़त दवाऊं दियणु，खेती करणु वगेरह कमु शुरू कया श्राहिन । किन शार्गगदनि जी Traffic duty लग़ाई वेई ग्राहे ।

भग्रवान जी भग़ती जो भी बेहतरीन तरीको समाजु शोवा ग्राहे छो त भग्वान जे बंदन जी शोवा ई भगुवान जी शोवा श्राहे। जेसी इहा धर्मी भावना इन्सान जे दिलि ग्रदंरि पैदा कीन थी ग्राहे，जेसीं इन्सानु इन भावना खे समाजु शोवा जे ग्रमली रूप में ज़ाहिर कीन कयो श्राहे तेसी खेसि मन जी शान्तीं，श्रदंर जो ग्रानंदु नसीबु कीन थीदों।

## तrरीख जा विसरखल वर्क

## राइसि दुर्गांकती

क० सुषथr छुगाराभ
बी०ऐ० टियों सालु
ग्रटिकल ६०० साल श्रगु हाणोके मध्य प्रदेश जे हिक वढ़े हिस्से खे गोंडवाना सढ़यो वेंदो हों जिते गोंड राजा वढ़े ठाठ बाठ सां राज़, कदां हुग्रा। शांती एं ग्रासूदगी संदनि राज जूं खूबियूं हुयूं। गोंडदाना जा चार राज हुग्रा जिनि मां हिकु हो उत्तर में जािं जे गादीग्र जो हंधु ग्रढु जबलपुर खां टे मेल परे हो जिते राजा संगराम शाह राज कंदो हो।

गोंड राजा संगराम शाह जी मर्ज़ी हुई त पंहिजे पुट दलपत शाह जी शादी महोबा राजपूत सरदार जे धीउ दुर्गवतीीग्र सां कराए। हूग्र जहिढ़ी सूरत जी सुहिणी हुई तहिड़ी ई हुई सीरत जी ब्ललवान। पर संदीस पीड माईटी करण खां छ्न्कार क्यो जो संदसि नज़र में गोंड घराणो ऊंच घराणो न हो। दुर्गवतीप्र्र पहिजे सिर दलपत शाह खे दिलि में चाहियो थे एं खेसि नियापो मोकलयाई त हिम्मथ ढेखारे एं खेसि हथि करे। दलपत महोबा तं चढ़ाई करे ग्रायो एं सहुरे जे मोकल सां या ज़ोर जबरदस्तीग्र सां दुर्गवतीग्र खे खणी बजण जो ग्रटटल इृतदो देखारयाईं। लाचार थी दुर्गवतीग्र जे पीउ मंजूरी छ्ढिनी-

ब्ञिन्द्री प्यारनि जी शादी कराई वेई। चइंन साल!न जे प्यार भरी शादीग्र सां पोई दलपत शाह परलोक पधारयो एं टिनि सालनि जे पुट वीर नारायण बे पहिजे वियवा जे संभाल लाइ छछ्दे वियो। राज़ जो बाए हींम्रर दुर्गवरीप्र जे कचिरन एं ग्रणग्राज़मूदगार कुल्हनि ते श्रची पियो। तीरंरंदाज़ीग्र, बन्दूक बाज़ीग्र में हूग्र हिक माहिर निशान बाज हुई।

राज जो कारोबार शांडी़ ऐं ग्रानंद में हली रहयो हा जो ग्रकत्रर बादशाह ग्रची उन में रुखनो विधो। सेसि इहो भी ख्याल न पियो त हिक ग्रौरत सां मुकाबलो करे रहयो हो ऐं सो भी उन्हीश्र ग्रीरत सां जfंह्ं खेसि तंग करण जो को भी मोको न दिनो हो। १थ६४ में हिन ग्रासफखान खे हुकमु दिनो न ग्गु ते काह करे राणीग्र खे ग्राण मजाइण लाड मजबूर करे $\mid$ हेसीताई गोंडदाना जे कहि भी राजा मुसलिम ताकत जे ग्रग्रया पहिजो सिरु न 'कुकायो हो। सायद् उन्हीग्र्य करे ई ग्रकवर जी मर्ज़ी थी त इहा नई ग़ाल्ट करे शाब्दास खटां।

श्रकबर जे काह जो ${ }^{3}$ धी राणी दुर्गवती ज़रो भी न घढ़ाराई। हूग्र हिक हाथीप्र ते चढ़ी पहिजे लराकर जी ग्रणुवानी करण लगी। लेकिन गोंड सोलजर ग्रासफखान जे बेशुमार लशकर ग्रग्रया घणो वक्त टिकी न सघिया। राणी पाण भी फटजी पेई। पुठते मोटण में ई मसलिहत समुभियाई पर कुदरत खे छियो कुछु मंजूर हो। रस्ते में नदी छोड़ां छोद़ वही रही हुई जींह करे भज्ञणु मुग्रलल हो। डियो को चाढ़ो न दिसीं राणीश्र पंदिजे सीने में खंजर हणी पहिजो ग्रंतु ग्रांदो। सदंसि पुट दीर नारायण जो ग़़ जे किले जो बचाउ करे रहयो हो से चि नि गि सहिननि जे लग़ातार लड़ाईखां पोई जंग जे मैदान सें मारयो वियो। इभो इएं ग्रकबर ऐज़म गोंडवाना खे पहिजे राज़ सां सिलाए छछ्डयो। जेतोणीक
 राणी दुर्गावतीग्र जो नालों तारीस जे सुनेहरी सिफन में जीश्र जो तीग्र उकिरयल ग्राहे ।

## इनศभी लेख <br> तहहँँ छे हेत वह च्राहिये <br> यह कुंकारेतF?



केरु, कु"वारेतो के ऐू ऐं रेकोटियो महमानु करे? केतिरनि ई दोस्तनि एं पाड़ेसिरयुनि जे शादियुनि ते वियो हृँदुसि पर घोटेते एँ कुंवारेते जे विच में कहिड़ो फ़क्कु हो तंशिंजी जाण सं र का हुग्रमि। उन्हीग्र ग़्टिह्ट खां बसू बी वालुफ़ हुजसि त जे घोट जे तंफां शादीग्र जी नीढ या कोठ मिले त घोटेतो थिवो एँं जे कृंवार ज तफ़ी कोठ हुज त कुंबारेतो कोठिबो। उन्हीग्र गुल्ह खां वि गैर वाकुफ़ हुउसि त हर कुंवारेतो हर घोटेते जो ज़ेरदस्तु (नौकरु) हो एें जुज ग्रचण ते संदनि खूब खातरी करण लाइ ब्धधलु हो। घोट जे माइटनि से दहों भी हकु हो त मच्छीग्र सां कँडा कढनि एंं खाधे पीते जो केतिरो भी सुठो छन्तज़ामु छो न कयल हुँचे पर तंहिंह हूंदे भी उन मां को न को नुन्न्मु कछी कुंबरेतति खे ब्ड. धाइनि त हूँ संदनि कमियुनि पेशायुनि ते ग्रखिब्डूट करे मथिनि ग्रहिसनु करे रह्या ग्राहिनि । जेकढ हि कुंवारेतनि खे नीचो निवाइणो हुजे त हथु वठी भग्ग़ड़ो कजे जिंग्र मधिनि रोब भी रहे एं वधीक शेवा करण लाइ मजनूर थियनि। उहों कहिड़ो माइटु हूँदो जो पंशिंजी नियणीग्र से सुखयो छिसणु न चाहींदो हूँदो? उन्हीग्र लाई कुंग्रार जा वेभा ग्रज़ीज़ घोट जे माइटनि जी खुशामद करण में का भी कसर नथा छढ़ीनि ऐं बेइज्जती बदईशत करे सूर पी था वरनि ।

मंता समुभो मूं को हीउ मन घड़त किस्सो लिखयो ग्राहो। पर इहा हकीकत ग्राहे जंहिंजी लख (खबर) मूंखे तढ़ांहिं पेई जढ़ंशिंह वेभराईग्र में पंहिंजे हिक घाटे दोस्त जे भेणु जे शादीग्र ते वियुसि । भाउरनि जहिड़ो रस्तो ग्राहे तंहिंकरे शादीग्र्र ते कम कार में वठाइण लाज़िमी जातुमि जेतोणकि मुहिजे दोस्त पींहीजी लाईकी द़ेखारे, मूखे को भी कमु करण खां मना कई। मुहिजे घणे ज़ोरेर करण ते लाचार मूंखे खाधे पीते ए विरासत जो कमु सौंपियो वियो । $७ 00$ माठन्डुनि जे खाधे जो बन्दोबस्तु कयल हो एं १०00 कोकाकोला जूं बोतलूं घुरायूं वेयूं हुयूं ंजिग्र कंहि खे वि शिकागत जो मौको न मिले। मुंहिजे दोस्त जे घर में सालनि खां पोइ हीग्र पहिरी शादी थी रही हुई

तव्हाँ खे खबर श्राहे त हर घोटेते खे, पोइ हूँ घोट जो वेभो मिटु माइटु न बि हुंजे या फ़कत रवज़ी दोस्तु, पाड़ेसिरी या हमकार हुँजे, सिङ थींदां ग्राहिनि? खिलो न, तब्हींबि कंहि वक्त घोटेता बणिजी कुंवारेतनि जे दर ते रोटी खाइण विया हूदां या प्लेट खे पासो द्विनो हूंदुव । जिनि घोटेतनि खे सिङ न हूँदा उन्हनि खे पुछु जरूर हूँदो न त भला कुँवारेतनि खे कींग्र खबर पंवदी त घोटेतो

जfिं करे दिलि खोले खर्चु कयो हुग्राई। ज्ञ जे ग्रचण ते खेनि ग्राराम सां विहारे पहिरी कोका कोला दियणी हुई एं पोइ खेनि मानी खाराइण जो बन्दोबस्तु करिणो हो । सभई माव्हू हिक ई वक्त खाधे ते टुटी न पवनि तंंिं लाइ ग्रचण ऐं वजण लाइ ग्रलग्ना-२ दरवाज़ा हुग्रा ऐं बि नि घुमरनि में खाधे खाराइण जो ट्न्नज़ाएम रखयो वियों हो।

मुर्मिजे मलाइकनि खे भी इहा खबर कान हुई त घोटेता को गड़बड़ कंदां पर जढ़हि श्रखियुनि सां नाटक दि ठुम त दंग रहिजी वियुसि। ग्रगुमें ई का साज़ा सिटियल हुग्रनि त कुंग्रारेतनि खे हीसाए एें दब्डाए खाउनि चार छोंकड़ वधीक छढ़ाइजीन । छीश्र हालति में हिननि खे ज़हनि निशीन कराइजे त हिननि घोटेतनि जी पूरी खातरदारी न कई ।

मूं बिना पैसे नाटक ढिठो। सुभावीक तव्हां भी चांहीदा त तव्हाँ भी मुफ्त जो खेलु द़सो, भली ढ़िसो। ग्रटिकल ब्थिनि कलाकनि जे ट्न्तजार खां पोई जु ग्राई । घणी देर थी वजण जे करे ज़ाजयुनि चाहियो थे त यकदम खाधे ते श्रची किरन पर कुवारेतति पहिरयो कोका कोला

पियारण जो प्रब्नु कयो हो एॅं उन खां पोइ खाधे जो इन्तज़ामु हो कुं वारेतनि जे वढ़े घोटेतनि जे मावहुनि जि नि में घोट जो भाउ पिण शामिल हो, खाधे वारे पैंडाल में वजण खां रोकयो एंं खेनि कोका कोला वारे पैडाल छूँंह वजण लाइ विनती कई जांह करे खाधो कंहि तरतीब सां विराहियो वजे पर घोट जे भाउ खे जंहि खे केरु सुआणी न सघियो हो, इहा ग़ाल्ह न वणी एं श्रची हाईदोसु वठी मचायाई्ं त श्रसां खे देर थी थे। हुन ज़क मोटाए वठी वजण जी धमकी ढ़ि नीं। कुवारेतनि जे वढ़ खाउनि हथ जोड़े माफी वरती पर हो भी पहिजें ज़िद ते हो। हुन जो चवणु हो तहू घोट भाउ हो एंं हिते किनि श्रहिड़नि माणहुनि खे लग़ाइणु खंपदी हो जेके खेसि सुजाणी सघनि हा । ग़ाल्ह कोन खिल। भला घोटेतनि खे सिंड, थीदां ग्राहिनि छा जहिंसा खेनि सुआणि सघिजे। जीग्र तीग्र करे घोट जे भाउ खे मजायो वियो एं संदसि ज़िनु पूरो कयो वियो। सभु जा़ाजी बुखायल गिदड़नि वांगुरू श्रची खाधे ते टुटीण्या एं घणी हार वरि थी उन । दी़हं खां पोई वरी कंहि शादीत्रते कोन वियो ग्राहियां। इहो ग्राहे मुहिजो तर्जुबो कुवारेतनि जे तरफा महमान ठही वजणा जो ।



मां ग्रोठ जे दर-दर तां पिनण निकतो हुग्रसि । जढ़ाहि तुहिंजो सोनो रथु परिया इएं द्रिसण में ग्रायो जी़्र हिकु सुहिणों खुबुहु ऐं मां ग्रजब में हुउसि त इहो शाहन जो शाहु केरु हो ?

मुहिजू उग्मेंदू जागी उथियू ऐं समुभिभुयि त मुहिजां बुरा ढ़ीहं पूरे थियण ते ग्राहिनि ऐं मां ग्रणघुरयल दान जे इन्तज़ार में बीठो रहयुसि ।

रथु उते ग्रची बीठो जिते मां बीठो हुग्रसि। तुहिजी नज़र मूं ते पेई ऐं तूं मुराकिराईंदो हेठ लथें। मूं इएं समुभियो त मुरिजो भाग़ खुलयो ग्राहे ऐं हींग्रर ग्रणघुरियो दानु मिलंदो। ग्रोचितो ई तो पहिजो साज़ो हथु ग्रग्गते वधायो ऐं पुछियो "तो वटि मुखे दियण लाइ छा ग्राहे ?"

श्राह! हथ जी तिरी खोले हिक फकीर खां पिनणु कहिड़ो न हिकु शाहाणो चर्चो हो। मां मुंभी पियुसि ऐं फैसलो करे न सघयुसि त छा दिया। मूंपोइ ग्राहिसतिगीप्र सां पहिंजे गुोथिरीग्र मां हिकु श्रन्न जो दाणो कढयो ऐं तोखे दिनो ।

पर मुहिजे ग्रजब जी हद न रही जदुहि दीहं जे पूरे थियण ते मूं पहिजी गुोथिरी ज़मीन ते उलटाई त दिठुमि त लप ग्रन्न जे विच में हिकु सोन जो नंढो दाणो पियो हो। मूं द्वाढो रनो ऐं चाहयो त जेकर मुखें एद़ी वद़ी दिल हुजे हां जो मां तोले सजो ग्मन्नु देई छढ़िया हां।


छेंहर निकतुसि मस त टांगनि वारा वराए वियम। "साहब, टांगा चाहिए; कहां जाना है?" चौधारी मेड़ाको मची वियो। भला इहर लाइ नग्रों जो थियुसि, सो वाइड़नि वांगुरु चौधारी निहारण लग्यु सि। नेठि रोबु रखी चयुमि, "नही, हमारा अ्रपना तांगा श्राने वाला है।" भग़नानु मलो करे साखिरू टागें वारे जो, जंहिं मुंहिजे गुल्हाणा मां जब्दु ई सुऊाणी बरतो त मां सिन्धी ग्राहयां। सिन्धी परयाई पधिरा। हिन जो टांगो ध्रियनि खां परे बीठो हो, पर पाण मूखें इएं तके रहयो हो जीप्र न को जाणू सुअण वहर्यनि खां पोई गढ्बो हुजे एं शुरुग्राती खुश खेरयाफत करण वक्त ग्रल्हाण में हिब्बिकंदो हुजे! मुहिजो मथियो जवावु ब्ध धी, टागों वठी, उमालक ग्रायो ऐं चयाई, "दीवान साहब! हेढ़ा ह ग्रचो।" मुहिजे जीग्र में जान ग्राई एं खुखी भी थियम जो न सिर्फ ग्रण वाकुफनि मां जान बची हुग्र्िमि पर परदेस में सिन्धी भाउ सां मिलणु भी थियमि। सिन्धु में हुउस्तु त हिक हिए ए लाइ ऐत्तिरी हुब एें प्यार कोन हो, जेतिरो विर्हाङ बाद हिक बिए खां विछड़ी वजण सां पोड पैदा थियो ग्राहे । सिन्धी बोलीग्र जो कदुर भी तद़ंंहि वधीक महसूस कदां ग्राहिथूं, जदुहि द्विं रात ब्रियनि ब्रोलयुनि जा ग्रावाज़ ब्- धी, एं सिन्धी भाउ खे मादरी छोलीग्र में गुल्हीदो ब्ड धदां भाहियूं। [उन वक्त सिन्धी बयावान में खयाबान जो कमु दीदी ग्राहे । खंर, मां भी टागें बारे खे दोस्त जे घर जो दसु पतो ब्ड. धाए, सामानु रखाए, टागें में ठही वेठुसि । हूँ वि ग्रगी़ीग्र सीट ते वेही, घोड़े खे हकले चवण लाग़ो, "हलु पुन्हल" एँ गुगिदामु मालिक जो हुक्म ब्रुधी हलण लगुो। टागे वारो मौज में ग्रची मिठे ग्रावाज़ में शाह साहिव जो कलामु गुाइण लग़ुो.
"तनन मंभ तंवार, हो? यार! सदा ग्राहे सिक जी लगी उज ग्रखियुनि खे, सिधो मोटि, सतार!
हो! यार! सदा ग्राहे सिक जी
पसां किग्र प्रितणुं, काढ़े प्रित पचार?
हो यार! सदा ग्राहे सिख जी

मेलु खनु मुफासिले तय करण खां पोई, रस्ते जे मोड़ ते पुलिस वारे जे हलकीग्र सीटीग्र खेसि छिरिकाए छढ़ियो एें हूं ग़ाईणु बन्द करे, टागों बीहारे हेटि लयो। वर मां कुछु कढी, पुलिस वारे से दि नाई एं मोटी ग्रची पहिजे जाइ ते वेही, लग़ामु छिके, घोड़े खे हकिलयाई, "'हलु पुन्हल।"

खेसि माठ में ढ़िसी मुर्हिजो जीज जलण एं ग्रन्दर सड़ण लग़्रो। कम्बस्त पुलिस वारे से पिटण लगुजि, जींह पंहिजे नाजाईज़ क्रमाई लाइ मुहिजो लुप्फ विजायो हो। सालनि पुज़ाणा नए शहर में हिकु सिब्ध्री भाउ गदयो हो, जींह मिठे ग्रावाज़ में ग़ाएए वतन जी यादि ताज़ी कई हुई। सिन्धु ग्रन्दर राहरनि में कीप्र न वक्त बि वक्त संगीत समागम थीदां हुग्रा एं गुठठनि में शाम जो मुखीप्र या वढ़ेरे जे ग्रोताक ते, हुके से चौधारी मेड़ाको करे ग्रोठाणा शानह जा द्रोहीड़ा, बैत एँ वायू मटके एँ यकतारे ते ग्राईं दा हुग्रा।

मांपहिजो विजूद विसारे बजी सिन्धु में पहुतो हुउसु । उन्हीग्र सग्रोरीश्र सिन्धु में जहिं में हरको खुरि एं ग्रासूदो हो, जहि में हरया भरया खेत लहराईदां हुग्रा एँ जिते मखणु, ૬ही एं ढोढन जूं नेरबूं थीदयू हुयूं। इहा सिन्धु, सूफयूनि एं दरवेशन जो देश जांह जा दरवाज़ा सभनी लाइ हिक जहिड़ा एं हमेश खुलयल हूदां हुंग्रा। पोइ खणी हूँ हिन्दु हुजनि या मुसलमान, पारसी हुजनि या गुजराती, मराठा हुँजनि या मदरासी, देसी हुजनि या परदेसी। समु द्न्सान हुग्रा। हिक ई मिट्टीप्र जी पैदाईश, हिक चित्रकार जा गूनागून चित्र। ग्रहिड़ी सिन्धु जो टुकड़ो-२, संदसि खाक जो ज़री-२ ग्रहिमियत भरयी ही। हैदराबाद जा मंघ, मीरन जा कुबा, किले सां हैदराबाद ताई लंबी बाज़ार एंं साधू वासवाणी जो हाय स्कूल, कराचीश्र जा शाही एं सफफ रस्ता, किलफटन, क्यामाड़ी, मलीर एं मंबोपीर, सख़र जो साध बेलो, जिन्दा पीर, सखर बराज, शिकारपुर जूं जग प्रसिद्ध मिठायूं, लाड़काणे में सिन्धी सभ्यता जी बेनज़ीर निशानी-मोग्रन जो दड़ो, मीरपुरसास में काहूँग्र जो

दड़ो वर्गरह ग्रज् भी ग्रसां जे दिल्लियुनि ते उकरयल ग्राहिनि। मतलब त सिन्धु जी मिट्टी वि सगुरी हुई जfिं लाइ मारवी उमर जे कोट में कैद रहदें तड़फंदी रहदीं हुई!!
वाभाए वतन खे ग्राउ जे हित मुयास,
गोर मुहिजो,सूमरा! कजि पवंहारन पास,
द्विज दुद्वाणन देह जे, मभा बलड़न दासु
मुयाई जियास, जे वजे मढ़ु मलीर छे।

ग्रोचितो ई मुहिजा सपना टुटी पिया जद़हि टागें वारे खे ग्राईदो बु धमि ।

मुखें पवन था पूर पंबहरनि जा...
किन मारुनि जा, किन सांगयूर्नि जा
कीप्र होत बिना हित घारीदस
मियां वेढ़ीचन खे विसारीदंस

मुखें पवन था पूर पंबहारनि जा......संदीस दरदीले श्रावाज़ सीसराट थे पैदा कया ऐ दिलि में घाव थे विधा, जणु के बड़िछूंूूं लगुी रहियूं हुयूं। ग़एए बस कयाई त मूखां उमो सानु खजी वियो। "ग्रदा, कर खबर। ग्रग्गुहणो पुन्ह्ल जे प्रोंति जो गीत थे गुतुइ त हीग्र्र वरी मारवीग्र जी पुकार पे ग्रालापयई, खैर सुखु ?"

जवाबु द़िनाई, "भाऊ। कहिड्यू" थो खबरां पुछीं? सालनि खां पोइ सिन्धी भायड़ो मिलयो हुएं-गिराकु हिक पासां त मुलाकात हिए पासा। खुरा थियुम पर बदबस्त पुर्लिस वारे जे सीटोग्र ढ्रादो छिड़काए छद्दियुमि । यादि ग्रायुमि त काइदे ते हलण जो भी दूंडु दियणो ग्रथम! इन्हीग्र करे वर मां ब्विग्रानी कढी द्विनी भ्रथमि । भेरे-२ हिन काइदे जे ठीकेदार खे बिश्रानी नज़राने तोर दियणी पवंदी श्राहे। कर्ह न कहिं बहाने श्रन्दर कराए दुंडु

विभाए छड़ीदुम। बिश्रानौं दियण वक्त सिन्धु जो इहो सुहानो समो यादि ग्रायुमि जद्धां मां ज़मीदारीं ब्रारु थी निपनो हुग्रमि । नौकर, चाकर घोड़ा गाद्यूं हरदम हाजु हूदां हुग्रा। घोड़े सवारी सदुामि शुगुल हूंदो हो। ऐं सुबुह शाम टांगें में चढ़ी सैर कदो हुग्रसि ऐं हीग्र्र टागो काहिणु ऐं घोड़ो मुहिजो पेशो ग्राहे । शाल भग्वावनु दुइमन खे भी ग्रहिड़ा दीह न देखारे। पर श्रदा,

पेट कुत्ते खे टुकरु त ढ़ियणो ग्राहे न।"

इते मुहिजे दोस्त जो घरु भी ग्रची वियो। भाड़ो चुकाईढ़े चयोमांसि, "चङों भाऊ, राम राम"। मोट में मुसकादें, वराणयाई, "राम राम, सदाई खुरा हुजी, ग्राबाद हुजी" ऐ इए ई टागें जी ग्रग़ी सीट ते वेही घोड़ो हलकण लगुो "हलु पुन्हल"।

[ १२ ]

#  

## বঙংলা বিভাগ

| 21 | সম্পাদ কীয় | অরূপ ธচৗধুরী | দ্বিতীয় বর্य/ক্য় বিভাগ ॥ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| २1 | শ্যামনের কংকাল | অরূপ চচৗধুরী | দ্বিতীয় বর্ষ/কল্ বিভাগ ॥ |
| 01 | শরৎ巨醕 | বিশ্বজিৎ বর্দ্যোপাধ্যায় | দ্বিতীয় বর্ষ/ক্া বিভাগ ॥ |
| 81 | বিম্ময় | মনোজিত মিত্র | তৃতীয় বর্ষ/কল্লা বিভাগ ॥ |
| Q1 | \#াস্তর্জাতিক মহিল। বৎসর | নিবেরিতা пাস | দ্বিতীয় বর্ষ/কল্\| বিভাগ ॥ |
| $* 1$ | যখন তুমি প্রৌঢ়া হবে | সুদক্ষিণা সেনতুণ্ত | দ্বিটীয় বর্ষ/কনা বিভাগ ॥ |
| 91 | -ভিজ্ঞত। | শেখর চট্টোপাষ্যায় | দিচ্টীয় বর্ষ/কন৷ বিভাগ ॥ |

## সম্পাদকীয়

## （ ડ৯৭৫－૧ய）

অত：পর অপরাপর বছরের মত এবাররও দেশ পত্রিকার বাংলা বিভাগ এ্রকাশিত ই’ল এব：গতবছরের মত এবারেও সম্পাদকীরু রচনার দায়িত্ব আমি－ই যেহছতু গ্রহণ করেছি，তাই খুব সংক্ষেপে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্ট）করাছি।
 কি－ই－ব। হবে। সम্পাদकীয় হয়তো দীর্ঘ बথてক দীঘততর কর়া যায়，অভিধান ঘেঁてট ঘে゙てট গড়ে কোলা যায় অস্ত একটা শব্দের মিনার। কিন্তু ঢা乙ত যদি ককানদিন ককান মানুযের নি：শ্বাসই ন। পঢ়ে．কী बাভ সেরকম নির্জন মিনাঢে ？

 ＂দেশ＂भত্রিকার বাংল্যা বিভাগ তিন বছর পুর্ণ করঢছ। স্তররাং বাংলা বিভাগ ক্রমশই বয়সী হ！়़
 বিষয় সেই দায়িত্ব গ্রহন করার মত বলিষ্ঠ ককান নতূন রর্কের আর অবির্ভাব হচ্ছে না ককন？তবে কি আমাদের এরকমই মনে করে ননতে হবে যে সংকীণ হীনমন্যতার অসুখ जার উஈাসীনত। অামাদের বুরকর উত্তাপ শৃন্য করে দিচ্চে－

অथচ অামরা তো চাই भক্কলে একসর্সে সচচষ্ট হয়ে ঊঠুক। তীব্রতায় সক্রিয় তহাক যৌবন। সুতরাং শরূচন্দ্র জন্মশতবর্ষে অামাদের প্রার্থনা（ছাক－এসো（ছ，লাবাহন করি স্বাগত नবौन ऊन्म－
 ফসল পাবোーএরকম আশা করাই অর্থহীন। তবু এটুকু তো আমরা আশা করতে পারি যে সক্কনে একসহ্পে সচেচ্ট（োক। কারণ কর্সেজ পণ্রিকা তে। কারুর পিতৃদত্ত সম্পত্তি নয় এখানে সমস্ত ছার－ছাতী সমাজেরই অংশ গ্রহন করার অধিকার রয়েছে，ধিন্ট সেই অধিকার্র সম্বক্ধে আমর।
 ককান স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না।

তাই অামাদির মটে রাখ! প্রয়োজন যে ককবল মাত্র ছু-একজনের পক্কে এতবড় একট দায়িত্র সহজভাবে পালন কর। সন্তব নয়। তাও না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু অপরাপর ছাত্র-

 ছাত্রী বন্ধুর। একর্রত হোক। নতুবা রক্তশূশ্ম হর়ে এই শি একদিন যদি মারা যায় এবং আমাদের
 —তখন কি উত্তর দদব আমরা .. ?

এ বছন্স নানা কারণে "বঙ্গীয় সাছিত্য পরিষদ" (দেশবন্ধু করেজ) কর্তৃ ক ককানরূপ কর্মস্মচী গৃহীত হয় नि : এবং তাছাহযয়ী ককানরূপ পূর্ব পরিকল্পিত বন্নঢা সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান উদযাপন
 সাংক্কিতিক অহুষ্ঠানের অয়োब্ন করা হয়েছিল।

তবে এ সব কিছুরই অভাব, সষ্ভবঢ, fিছু পরিমারন পুষিয়ে fিঢে পেরেঢে ডিসেম্বরের দাসনার পিক্নিক। "বঞ্গীয় সাছিত্য পরিষদ" দ্বার। পরিচালিত অনুষ্ঠান শেষ পয্যপ্ত দেশবন্ধু
 ছাত্রীদদর প্রঢচষ্ষায় ‘শষাবধি বন্ধা কলক্কের দায় থোক মুক্তি পেল দেশবন্ধু কঢলে ।

পরিবশশে সমন্ত ছাত-ছাত্রী সমাজের পক্ষ থথৰক "বঙ্গীয় সাfছত্গ পরিষয়দর" (দদশব্জু করেজ)
 অামার সকল রকম শ্রদ্ধ। बানিয়ে রাথলাম। অধ্যক্ষ শ্রীলাভ সিং এর প্রতি আমার সব রকম खদ্ধ৷ রই $\begin{aligned} \\ \text { - }\end{aligned}$

# শ্যামCলর কংকাল 

ब小পপ চচৗধুরী দিতীয় বর্ষ/কলা বিভাগ



 শ্মুতির नाম

 बে゙ธে পরা जরেথাীন মूथ?

পে আমার (बानদিন flecll না




 बামাদের হूभয়ে কোন শ্যামল নেই

> শ্ঠামলের কংকাল এ্যয়েছে ।

## শরৎচন্দ্র

विय্ধधिe বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বর্ব／বানিষ্য বিভাগ

## শরূেচন্র ছিলেন অপরাজ্রে কথাশিল্পী！

 বিষয়্যবস্তু অবলম্বন কঢর গল্ল উপন্যাস রচনা কর্যাছ্ন অ। অমাদদীই কা巨াকাছি মাহুযের
 করেছছ। শআূেচত্র বাঙালী ঘরেরে সুখ－ছ：খ
 ग্থৃi্ট কররেছেন। সমাজ্জ যারা অনাদৃত ब্রধানত：



 रिসেব निদে না，নিরুপায় ছ：খময় জীবटन যারা


 बামাढক মান্যের কাढছ মাহবের নালিশ





[^0]
 ভাবে আাোচনা করালে মনে হয় ब゙тর এ্রান

 পরমাশর্ষময় বबশিষ্ঠ দদথে ঢার কবি প্রতিভা



 পকাশের উপায় মাৰ। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্ষাসে

 গब्প তার স্বাভাবিক স্বচ্ছन्দ গতিতেই চলোে， नায়ক－নায়িকার ছুদয়ের অভি্যাক্ত্র জब্য
 অণুপরমা｜ু কাহিনীর মধ্বে প্রকাশিত হয়েছে， यেন নায়ক নায়িকার হুদ匕়ের গূঢ̣ রহহ্ম প্রকাশ


 बাছছ। fिশ্তু অার বিস্তুত বর্ণনা，ঢিল তিল কার বিપ্লেবন，অনু পরমাণুবাপী পর্যাবেক্ণণ－

শক্তে ঢাকে রিয়ালিষ্ট ব। বস্তুতান্তিক সাহিত্যিক পদ্াচ্য কત্রে তুলেছে। তার ভাষাতেও এই বৈশিষ্ঠেযের ছাপ রয়েছে। শরৎচন্ত্রের শব্দ－ নির্বাচনন，উপমা রূপ＜কর উদ্ডাবনে এই বাস্তবৃতার ছাপ রয়েছে । তিনি নরন－নারীর সম্পককর গোপন রহস্য＜কে প্রকাশ করাে চেষা কর্রেছেন। এর জন্য তিfন শ্পষ্ট，ই ক্রিয়্রগ্রাহ চিত্র অাঁকতে চেষ্ষা কররেছেন，কারণ অপ্রকাশ্য রহস্য এর্বদ্বারা অতি সহরে প্রত্যক্ষ হতত পারে।

শরৎচন্দ্রের ब্রধান 屯পন্মাসগুলো যথাক্রমম ．．．．．．বড়াি戶斤．বিन्দूর ছেলে，পক্তিত মশাই． পরিণীত，বিরাজ বেী．মেজদিদি，চন্দ্রনাথ， অর্কক্মলীয়1，ไৈকুटঠের উইল，পল্ఘীসমাজ．কাশী－ নাথ，निकৃ তি，দেবদাস，চারূত্রীন，凶্রান্ত． গৃহদাহ，দেনাপা৫না，দত্তা，নব্বিধান，পてথর দাবী，বিএ্খদাস，শেষপ্রশ্ন। অন্মান্য উপন্য।স
 প্রভৃতি। ঢাঁর ছটি অमম্পুন্ণ উপনাাস－凶শশের পরিচয় জাগরন। এই সব রচনার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক উৎকৃষ্ট আর ককানরি নিম্মমানের，ত। বলা খুব কঠিন।

কারণ बভ্যেকটি রচনাতেই তাঁর শিল্লী－ মনের দরূ ও সার্থক শিল্প কীতির পনিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীর অख্রুজল उ চिত্ত－ বেদনাকক শরৎচন্ক্রের মত আর কেউ আকর্ষণ করঢত পারে নি। তাঁর ৬১－তম জন্মািথির

উৎসবে রবীক্দ্রনাথ বনেছেন—＂শরৎচক্র্রের দৃষ্ঠি ডুব मिয়েছে বাঙালীর হৃमয়－রহশ্ঘে। সুখে ছ：てে মিজনে বিচচ্ছদে সংঘটিত বিfচত্র স্থষ্টির厅িनि এমন কঢর পরিচয় fিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক জানতে পেররছে।．．． অন্য লেখকরা 凶ঢেক অ্রশ：সা পেয়েছেন，fকন্ত সার্বজনীন হ্রদয়ের এমন অতিথ্য পায় नि। শরৎচাক্র্রে বিয়োগ－বেদনায় মূহামান হঢয় তিনন লিटথছেন－
＂যাহার অমর স্তান প্রেমের অসনন
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃতুুর শাসনে
দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি
দোশর হৃদয়ে তারে রাখখয়াてছ বর়’＂।
 ছিলেন একথা বলরে তাঁর যथার্থ পারিচয় দেওয়। হয় ना। গভोর অ斤দর্শবাদ ছিল বালে বাস্তব
 সঞ্চারিত কর়ে পেরেরিজেন।

শরৎচন্দ্র（ছান গল্প বেশী রচনা করেনন নি।

 ছছাট গল্ম，＂অা়োছায়া＂＂অহুপমার 6্রম＂ ＂বিলাসী＂এবং＂ছবি＂। তাঁর ছছাট গল্ম＂মহেশ＂ পৃथিবীর ख্রেষ্ঠ ছোট গা，্মর সাথথ সমান আসরন বসবার দাবী করঢে পারর। ब亏 গল্পে মহেশ নামে গরু অার ঢার হতভাগ্য মালিক গফুরের কাঙহনী বণিতত হয়েছে।

## বিস্ময়

মনোজিত মিত্র／বি．এ．－তৃতীয় বর্ষ／কনা বিভাগ
নীলাভ রািির মেছত্প ছায়া মাখা মুথেবিপন্ন বিস্ময়রকে খেলা করতে দেথেছি অমি
অসःখ্য তারা ভরা আকাশের তারায়••তারায়，মাঘী পূর্ণিমার ঝকね＜ক শান্ত গোল চাঁদের বুকেঝলగস উঠঢত দেখেছি অমি অনুপম বিস্ময়ের মুখ।
বিग্যূতির অমন প্রদোযে অামি দ斤খে গোি স্মৃতির মিছিলস্বপ্নের মজ্জি：ল তঅন বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার আালোক．
এবং আমার বুবকর ঝনঝনানির শব্দে

তবুও রিক্ততার মাঢね অমি অনুভব করেছি সেই বিস্ময়ের প্রাণ।
বিস্মতির প্রদোযে তাই নিরবধি অমি দেখু বেড়াই বিস্ময়ের খেলাদেথে বেড়াই স্বপ্ন মজ্রিনের মায়াময় ককাঠায় ককাঠায়．．．অগপিত মাহুযের ভীড়ে．．．হারিয়ে যাওয়া শিキর মূঘে．．．এভাবেই আমি अধু নিরবধি দেখে বেড়াই অমলিন বিস্ময়ের থেলানারীর চোখের ৫ই বাদামী ব্যথায়অার অসহায় পুরুষেয্গ পৌরুষহীন নি：শব্দ আার্তনাদে
অমি অাজ হারিয়ে গেছি বিশ্ময়ের হালকা বাতাসে
অসংখ্য বিশ্ময়ের ভাড়ে

# ১৯৭৫ সাল আন্তজ゙াতিক ম্নহিলা বৎসর 

নিবে斤িত। দাস
দ্বিতীয় বর্ষ কলা বিভাগ

১৯৭৫ সালাক় অান্তর্জাতিক মগিম্না বৎসর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মহিন্লাদের জন্য এই বিশেষ বৎসরট্টতে অনেক গুরুত্বপূণ কার্য স্ৰচিত হঢয়ছছে। এই বৎসরটিতে মৃিলা－ দের পৃथিবীর বিভিন্ন জার়গায় বিণশষ অধিক্য দান করা হায়ছে। তাছাদের সব জায়াগায় প্রচুর সম্মান ও তাদের কथাঢক ও কার্यাবল্লौ－ くক অধিক অগ্রগণ্যত। দদওয়। इয়়া．ছ। এমন－

 প্রকাশ ঘটি！়ায় । 巨ারাও এবার প্রমাণ করতে পেরেছে পুরুষের চাইতে তারা 6কান অংশশ কম তো নয়ই বরং কিছুট। বেশীই শক্তি ধারণ করে। অবশ্য রেট শারিরীক শক্তির কথা নিশ্চয়ই নয়। তারা প্রমান করেঢছ বাছু বলেই সব জয় করা যায় না। তার জন্য চাই মরোবল বুদ্ধিমত্তা 3 পারি－ পাশিকতা। এই মনোবন ও বুদ্ধি মত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে তার। ১৯৭৫ সালকে স্মরণীয় কতর রাখাত চচঢ়েত্ছ，আর তাতে তার৷ সফল হঢ়োছ বলাত পার। যায় । কেননা，এই


১৯৭৪－৭৫ সাঢল দিপ্প্ণীর বিশ্ববিছালয়ে ছাত্র－ ছাত্রী মোট সংখ্যার ভেতরে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ । ছাত্রীর সংখ্যা শুধু সংच্যায়ই
 ৬চ্চ সংখ্য। ব1 নাম্ব।র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এ丁ত ববাঝা যায় মানযিক শক্তি বঢলে মেয়েরা পুরুষদের পেছন্র ছেলে এগিয়ে এসেছছ। অাার শুবু কন্গা বিছা．তই তারা এগিয়় অイসनि । এই বিঢেষ বৎসরটিতত মযয়েরা হাতুরौ বিছাতৈও বি！শষ অগ্রসরতা লাভ কররঢছ। 斤িল্লীর ইঞ্জিনিয়ারিং কগলজেও এবার দময়েদের সংখা！6বড়়ে！ছ । গত কয়েক বৎসর যাবৎ যেখানে মেয়েদের ছায়ামাত্র দেথা যেতনা সেথানন এখন টি মময়ে অধায়ন করছে। এত斤িন শুধু মাত্র নামে ছেছে মেয়ে কর্জজ ছিসাবে পরিচিত ছিল．৭৫ সান তা কার্যে পরিণত কররছে। তেমনন ডাক্তারি বিছাতেও এই বৎসর মেয়েরা প্রচুর প্রসারতা লাভ করেঢছ। এই বৎসর অরও স্মরণণীয় হয়ে থাকবে মহিলার এভারেষ্ট সাফৰ্ল্যে，এট। মহিলাদের মনোবল 3 অসম সাহসিকতার এক আশ্চর্যা প্রতীক। ামরা ভারতবাসীর়

আমাদের দদশের গ্রাম্য নাচ যেটাকে বিদদশীর৷ folk dance বলে তার জন্য গর্ব অঞুভব করে অসছি। জেটা শুধু মেয়য়দের জন্য সম্তুর इচ্ছে ।

এতো হলে1 অমাদের তথা কণথত আধুনিক জগঢের আধুনিক মেয়েদের কথ，অর্থাৎ অমরা যারা স্রুযোগ ও সুধবধা ঠিকমত পাচ্ছি， দেশ বিদদশের সাথথ মেলামেশা করছি，খবর অ斤ান অ্রদান করাছ তাদের কथ৷। এবং তারাই ন1 হয় স্থযোগ ও সময়মত তাদের অন্ত－ निनহত গুণাবলौর fকছুটে। বर্ৰৃপ্রকাশ ঘটালাম। কিন্ট এই ভারতবর্ষেব মত দরিজ্র ও অহুন্নত দেশে আমাদের মত অধুনিক প্রগতিশীন মেয়ের সংখ্যাই বা কটl। অমাদির এই বিরাট দেশের অায়তন ও ললাক সংখ্যাও নিতাষ্ত কম নয়। তার মাধা মেয়েদের সংখ্যাও বেশা বলতত হবে। এই মেয়েদের একটি বিরাট অংশ এখনও গ্রামে অশিক্ষার কুছা．ক পড়ে রঢ়েছে বলতে পার৷ যায়। ভারতবর্ষের বিখিন্ন জা‘ির প্রায় ৯৯\％জন মময়ে এখনఆ बশিক্ষিত কুসংস্কারের কুহক জালে অাবদ্ধ হয়ে রয়েছে＇তারা অজ্ঞ，অবোধ，তাদের ভেতরে এই বিরাট পৃণিবীর নিয়ত পরি－ বর্তনের কোন অকার पাগ কাটছে না। তাদের ভ্তত৷র চেতনার ককান উন্মেষ ঘটে নি। নিজ্জেদের বুদ্ধি বঢেল，মানসিক সাহসিকতা সম্বট্ধে তারা বড়ই হীন ধারন পোষণ কার। কারণ তারা সেই ভাবেই बন্ম অবধি মাহুষ হয়েূছ । তাদেরও যে একটি মন নামক বস্তু

অাছে বুদ্ধি বিবেচনার শক্তি অাছে যা থীকঢে পারর তা তাদের ধারনাতেই অানতে দেওয়া হয় নৗই। গোড়াতৈই তাদের অর্থাৎ পময়ে জাতিকে এটl বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তারা অবন্গ নারौ，পররর উপর নির্ভরশীন্ল। তাদের निজস্ব কোন শক্তি ঢনই বা থাকতে পারর না পাতই ઢাদের দেবতা，ধর্ম，এর বাইরর মেয়েদের জন্য অর অন্ম 6কান জগত নেই। সংসার জগতই তাদদর মূল এ একমাত জগত সংসার জগঢের বাইররও যে একটি পৃথিবী নামক জগত রয়়েছে এবং তাতে বিভিন্ন দিবক বিভিন্ন কাজে কাক করবার মত একটা ক্ষমত। রয়েয়ে তা ঢা＇দর বুঝতৈই দেওয়া হয় না। সম্প্রতি আমাদের দিল্লাঁে পাঞ্জাবি একটি ছবি প্রদণশিত হ！়েছে যার নাম＂Tiwari Rakh Ninvi＂ এই ছবিতে দেখানো হত়েছে যে＂তোমার স্ত্রীকে তোমার শক্তির মধ্যে রাখো＂অথাৎ তাকে ঠিক একটি খেলনার মত ব্যবহার কর। আয় একটি ছবি যার নাম＂Sali Adhi Garwali＂এই ছবিটিতে দেখানো হয়েছে যে স্ত্রীর বোন যে শ！লী গিসাবে পরিfচত সে স্ত্রীর মাই বোনের স্বামীর অর্ধেক প্রাপ্য। অর্থাৎ তাবেও খেন্নার মত ব্যবহার করা হয়，তার কোন নিজস্ব মতানত নাই বা থাকতে পারে al

এই সব নারীরা য斤ি একবার তাদের চেতনার উন্মেষ ঘটাてত পারে তাদদর মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতো তবে আমাদের দেশ এఠট। অনুন্নত থাকত্তে নリ। বরঞ্চ অনেক অগেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির় সম্মুর্থ

এগিয়ে যেতে পারতো। তাই অামাদের এবং ভারত সরকাররর উচিত এই দিবক তীব্র দৃষ্ঠি－ পাত করা，আমাদৈর এই সব গ্রামাঞ্চঢলে গিয়ে মেয়েদের বিভিন্ন কার্যাবন্লী সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়ে তাদের ঘুমন্ত ঢচতনাকে জাগ্রত কর। ত তদের এটা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার। অর কারোর হাতের খেলনা গহসাてব थাকার মত নয়，পৃथিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং তাদেরও যুগের সাথে তাল মিলিঢ়ে চলতে হবে । তাদের এই অসহায় নিীক্র্রিয় জীবনের মধ্যে একট। উদ্দiম উচ্ছল জীবনের ধারা প্রবাহিত করঢে হবে। তাদের এই মুলমন্ত্র দেওয়া，যে
 ত†দের অংশ গ্রহন করা একাষ্ত কর্ত্ত্য।

কেননা তারাই দেশের মুন্ল ভিক্তি গঠন কারা। তারা यদি জাগ্রত ও ক্রিয়াশীম না হয় তবে মগহলাজাতীর উন্নতির মাশা কম। অান্তর্জাতিক মগিলা সদিfির বাণী，উপদেশ－অদেশ তাদের কাছছ প্ৗोছাたনা উচিত ও সেই মত কাজ করা বাঞ্ছনौয়। তবেই সার্থক হবে অমাদের ＂মগ্ললা বৎসর＂। স্তুরた মহিলাদের অার পুরুষদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকলে চলবে না বরঞ্চ দেশের পুরুষদের সাথে সমান তালে পা ফের্লে দেশের，দাশের 3 নিজের ৬ন্নতিকর্প্প এগগয়ে আসতত হবে । আার সেখাচেই হてব তাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকত। ।

※ $x$

## যথন তুক্রি প্র্রিৗঢা হবে

মুলーউইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স（When you are old）
［ মুল কবিতা ৷बকে অনুবাদ কতরছছন স্রদদ্ষিণা ৮সনগুপু，কজা বিভাগ，দ্বিতীয় বর্য ］
যখन তুমি 6প্রীঢ়া হবব，থাকবে না ভৌবন তোমার যখন অগ্মিতা পরতায় তুমি পাঠ করবে অমার কবিত। তখন পৃর্বের স্মৃতি তোমাてক স্মরণের দি＜ক নিয়ে যাবে ত্মম কত রূপসौ ছিৰলে，ছিলে কত সহজ সুন্দর । ঢোমার স্বপ্ননীল জীবনের শ্যাম অగ্কে অনেকেই এসসছিল ক্তি্রিম প্রেবের ঊপহার নিয়ে， শুধু একজন চেয়েছিল পfিত্র হৃায়় ঢোমার গিরণ্ময় প্রেম দিয়ে বাজিয়ে যাবে সুমিষ্ট বাজনা ．．．। সে প্রেমের দীপ আজ নির্বাপিত বুরের ভিতরে শুধু ব্যর্থতার গ্লানি আর স্ুতীব্র আত্ম অবক্ষয়， ধীরর ধীঢর পর্ব্বত শিখরে অসংখ্য নক্ষত্র মালার মাঝね হারিয়ে গেছে যে প্রেম তা অর ফিরবার নয় ．．$\quad$ ．

# ज可必頂 

শেখর চট্টোপাধ্যায়／দ্ব্বীীয় বর্ষ／কলা বিভাগ

প্রকৃতপক্ষে স্কুরে থাকাকালীন আমাও কখঢন1 ব扁 বান্ধবদের সাথে একनত্রিত হয়ে কোথাও বেড়াতে কিম্বা প্রকৃতির সান্নধধ্যে অাসার সুযোগ হয়নি। সেই ঘরের ছকবাধা
 উঠত অমার প্রান——সই দমবষ্ধ অবস্থ। থেকে মুক্তি পাবার জন্য উৎস্থুক হয়় উঠত আমার সত্ত।－আর তখন থেকে আfম ভাবতাম কবে
 থেকে মুক্ত হয়ে বাধা বন্ধনহীন ভাবে প্রকৃতির স্নেহভরা মায়াময় স্বপ্নের অ！লো আর বাতাস প্রান ভরর নেব। অমি কতবার নিতজর
 কখনো সকढলের সরঙ্স মিলেমমশে অনন্দের অংশ－গ্রহণ করঢে পারি না＂？＂অমমি কি অক্ষম＂？যাই হোক শেষ পর্যন্ত অমি সব－ রকম বাধা ণিঘ অ অৈক্রম করে সেই সুপ্ত আশা পুরণ করতে সক্ষম হই।

১৯৭৫－এর ডিসেম্বரররর মাঝামাঝি সময়ে ছাত্র－ছার্রী মহহন অমি একট।＂বন－ভোজন＂ কद্রার প্রস্তাব ঢুলিল এবং এই অ্্সাবে ছাত－ছাত্রী মহলেও ত্রুম একট। সাড়া পঢ়ে যায়। অতঃপর खুর হয় আলাপ－অালোচনা শুরুু হয়＂বন－ভোজন＂করার উপযোগী শান্ত এবং नিরাপদ পরিবেশের সষ্ধান। ইতিমধ্যে ছাত্র－ছাত্রীদের কাছ থেকে টাক। সংগ্রহ করাও শুরু হঢয়ে গেল। যদিও টাকা সংগ্রঢহর সময় বেশ fকছুট। অস্থিবির সম্মুখীণ হতে হ＇ল। এবং টাকা ছাড়！যে এরকম একটl দায়িত্বপুর্ণ

অষুষ্ঠান সফলভাবে পালন করা সন্তব নয়－ এততা জানা কथ1। যাই ছোক এই সমস্ঠার আব্তে আস্তে সমাধান হতে নাগল। এবং জল্পনা কল্পনা রু হ＇ল ককাথায় যাওয়া হবে？ যেখানে যাবে।－জায়গাট। কেমন হবে？নয়না－ ভিরাম প্রাক্নিতক দৃশ্য আছছ তো ？না ইたল যে যাতাটাই মাটি। ‘তাই অনেক আলাপ－ অালোচনার প়র সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অমর। ＂দাসনায়＂যাব পপকনিক করতে ।
＂啠সन।＂। fক，নামটl পছन्म হয় ？ আমাঁক কিন্তু নামটl ভोষণ টানে। প্রথমে শোনার পঢরও টটননছিল। কেননা তখন পর্যন্ত আfম জায়গাটা দেখিনি শ্ধু নামট। শোনা আک যদিও সান্ধ্া বিভাগের এক সহপাটী ইたিடধ্য জায়গাটা দেখে এスস তায়গাটl সম্বন্ধে অશকূল রায় প্রকাশ করেরছন ；
 ঠিক করা হ＇ল—অমাদের দাসনা—অর্অযান，
 לই－לহ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠరত লাগল আমাদের বাস । হঁঁঁ，দাসনার পিকনিকে অমরা বায．স গিয়েছছলাম । বাসের পিছন斤িকটার সবকট। আসনই ছেনে আর মেয়েদের অধধকারে，সামরনর দিকে বসে অঢছন শিক্ষক আর শিক্ষিকারা। সবাইてকে খুব সজ্ৰীব দেখাচ্ছে —সবাই খুব সুন্দর হয়ে উढঠ匕ছ। ওদিকে
 যাচচ্ছ। বাইঢর মিষ্টি ররাদের অামজ। হু－

হু করে বাতাস ককটট এগিয়ে যাচ্ছে বাস । অায় আমরাও আনন্দ আর চাঞ্চল্যে ক্রমম অস্তির হঢয়ে উঠছি। হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন উচ্চস্বরে গেয়ে ৬ঠন＂এক斤িন দল বেধেঁ ক জনন মিতল্ল যায় ছুটে থুশীতে হারাতে＂
 ছবির হিট－সংগীত। অর্ সকরলও সমস্বরে প্রথম জনবক অহুসরণ করল। সামনের 斤িক থেকেও ভেসে আসছে রবৃ’্্দ সংগীতের ছ－ একট। রচনা। ইঞ্জিননর প্রচণ্ড শব্দও বাসের ভিতররর অনন্দের প্রকাশভঙ্গাকক এতটুকু আঘাত করতে পারূছ না। এদিてে আমিও গান গাইবার ऊন্যে উৎস্সুক হয়ে উঠঠছি।
 শিক্ষিকার সঙ্গে গিয়ে গলা মেলালাম। অসতে মাহুষ যতই অধুনিক হোক না ককন পূরানো দিてের গান। পূরানো দিনের ছাব，রূপ－রস－ গচ্ধের একটl बালাদা অাব্বন আছে—যদিও অামি অধূনিক সভাতায় জন্মেছি তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আfি রক্ষনশীল। অবশ্ঠই সব ব্যাপারে নয় । কিন্ত্ট এসব নিয়ে অ！মি এ্যাতত। চিন্তিত হয়ে পড়ছি ককন ？আাম তো ঢচঢয়ে－ ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যকের সাথ্থ মিনে মিশে অনন্দ করতে। बোধহয় এসব কথা পড়ছিল রবীন্দ্রনা！থর সেই বিখা্যত চিরকালীন অবেদনে সম্দ্ধ গানটি আমাদের সন্মানীয় শিক্ষক－শিক্ষিকার মুখে শুনে－সেই যো， সেই－＂পূরানো সেই দিনের কথা ভুলটি কি ঢর হায় ఆ সেই ঢচাখের দেখা প্রানের কথ1 গে কি ভভালা যায়＂—যাই ঢহাক শেষ পর্যন্ত অমরা निদ্দিষ্ট স্থানে নিরাপদেই পৌছলাম। পথে একবার গাড়ীটাたক দাঁাড়ে করিত়ে রাখতে হ’ল। হ ধারে ধূ ধূ করঢছ মাঠ ．．．．．．দূরে দিকচক্রবাশৈ মিশে গেছে মাটি অর আকাশ
．．．কিছুটl দূরে চার－পাঁচটl কুড়ে ঘর— অমর৷ সেখানেই অামদের জিনিষ পত্র রাখলাম।

এপিকে ধীরে ধীরে বেল্লা বাড়াছে। শীতের রোদ্দুর। ছেন্নে－মেয়েরা ক্ষিদের জন্মে অস্থির হয়ে উঠঢছ। তাই খাবার－দাবারের পালা তাড়াতাদ্ডি চুকিঢয়ে ফেলার জন্যে রাধুনীর সঙ্গে আমিও হাত লাগালাম। যাই হোক এই আহার পর্ব শেষ হতত প্পায় তিনটে ববজে গেল । অর চাছাড়া আমারও খুব ক্লান্তিও লাগছিন । তবুও মনের বাসনা আমাকে বারবার সমস্ত ক্ষাধন্ত দূর করর উঠতে সাহার্য করছিল। শ্ম অরধধ বিてকল পাচটটl নাগাদ আমরা সবাই আবার বাড়ौর 斤িা．ক রওন। দিলাম। পিকনিক স্পট থেরক আমাদের বাসট। কিছুট। দূбর দাঁড়িয়ে
 শুরু করলাম। শেচে বিবেকলর কমলা রঙের রোদ্দ্র চারপাতশ ছড়ি＜়ে যাচ্ছে，এবং সেই ঢরাদ্দুরের ভিতরে আমরা গানের মাধ্যমে ঢেই দিনটির মাঝপৰে থেমে যাচ্ছি－অাবার সবার সাたথ সমান তাৰল তেঁটট যাচ্ছি আমার ৬ৎসাহ बবড়ে যাচ্ছেーঅসढनে ঢসই দিনট। এ্যাতো তাড়াতাড়ি ফুたিয়ে যাকーএ আমি চাইছিলাম না। fকন্ত্ত এই ভভবে মনকে সাস্ত্বনা দিঢ়েছি যে সবকিছুই তে। একসময় শেষ হয়। আর শেষ অছে বলেই শুরু আছে। তাই অামরা আারার অসব।

যদিও সেই কিছু মধুর অথচ তুচ্ছ মুহুত＇， বাঈ্তবে যার হয়ততা কোন রূপ নেই－কোন মূল্য
 স্তন্দর । আমার স্যৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকবে তার চিরকালীন মাধুর্য！অমি ভুলব না－ অাম Cকান斤িন ভুলব না।

## еेम

> ऐेम घंप्र वालन, वग्लवा शी, ठदीं fिलऴ
> (टॅली f्मिद्धिटिभाल्डज)

मियाटब :
उ!: वाठचठत fिय भवमी
भิн: टे, यौ-भैప. उी.
fЕनिभावघी मियाटव:
समयएल fिंय
घी. पे. (чтम) उौत्रा मएल

| fिल ${ }^{\text {f }}$ |  | ria |
| :---: | :---: | :---: |


|  भावBि घ घ पठहाठ। <br>  मुयरे <br> मिमृब ॥ <br>  |
| :---: |
|  |  |

## मंभा्टवी



 Еे मूलेव ठाल रीउा जै।




－fefिभाठधी मिथम्ट

## 然管

## भाठमी

1．मीय
2．चत् सा यनिएग यfिठ

4．हुग्पी
5．еँ रहिउद्टा
6．भम्यो बठटृ
1．भैठा fिल
8．इ丁ग्डी गवी－मिब मठट्६ेषट

गुठचठठ fिंய भ भ
हिठमएनीउ थेंठ

हिठमझनीउ वेंच
भfनिटठ fिंय ₹ंग

समयएक्र fिंय

## וֹנ

合
गुठचठत fिंय＇भवमी＇
 एাக，ठीகी दिन वा्लो पै वाही， हिणित एपदीट सा सवमया वठहा चिडचा Өिउठ विभभा नै गाल्ल विमे सी मूट के，




 थंप Ј गाटे मॅघटे मॅ४टे！




उान ᄅे धी－के








माч बँटी सां वइลา
fिa घैगाले fटも भత్తी
ठीァ जां बटवी बटवी


छँली सटी मूमवार टेछटा


लिट आiंटी すै ठ ए
एं ट्रां सी ख्वाउठ


वृी मंज़स़ी fिभrठउ

उल पैंटा वै ममां भr
भापटे भापटे ठा Ј बंस
भापटी भापटी उएल



भगम मझत टी fৈॅधी घहघं

मंठ चा ひ̆घत बाろう Өिडे






## 登筑弯

## 

हिठमलनीउ वेठ


तीउ सा भूले वै-



भुवाउ ससें सटें दी पठम टी विालाहो गुंटी नै,
























गाత్ डेठा घJ







 ढैल












 तांटे म5 । गा












 ठाष भाप Еा घड़ लवाधि मी) भायटे यूट








 भानि र苂भा:
'मएपे मठ व" मएठ डिभागधि
वम बूप मिठाड स्तन वी







 भाप के वृी ठठठाहां ही fिठक्षठा दी रीउी।

 रीउा। मंगु हे नट घराल्ले ता के दोषिभा, डे छैषे





 भुडाम वौउी fि ने छिच मЈी मलामउ भायटी मैंनिल










 fितेप रीउा, fिषें उच fि छिम रे गाढ़ नी ही साठ






























 ठाहर सेट तो दे मभें नानि उादृ घड़उ गी पूघल मी


 भถुमग : -







 मषिउी fिच (1469-1539) fिJ थंखउीभाi ही नテुठт
 घवउा मी यठ निम भभें ठा हा उाठ भrयeे मैनिभां डे सिभाए, Өिम (1621-16:75)
 पठम-यढ्बल (religious identification) ही






 हियिभा Эै :-

##  

## भ प्परि Јंडि दिडी fिनि वठी

मीम टौभा थठ मी ठ Өिच天ी II









 लॅठा ।





















 घगएอठ।









 キिम यदेठी ：－


 งิ ：－




## 




 ममझ्टा चै यठ ：－
＂हिए मनाउ चै ．मिपरि मुपते री
रोधि वग भิउాठ ।＂





 वffer Эै ：－








 घंटनी दाल्ले यांे ऊग才ँ लॉवा मबसा ：－
＂भг्टी मे मб ठтн ठ fिभfविधि



 fिम ठे fिमी еे ठיल ठठ才 नाट्टा ：－

 fि्छ लोठ Ј मरसा Эै निदें ：－
 ख



 एटी मुइ fिम भ
 हिछान यूठाटाप्टे गठ ：－













"नగ ठיగर बतादैउ उतर घित्

 भा तांटे गठ :-


 जांटी नै।

वुर्भु घितग्मै उठ वी।"




"،बास え ड्र'म fिटिध नित fिमवउ

 वठลा ฮै :-

## 

मठुॅчी भर यवे ही उठुं नै ने वटे ฮॅष ठगी


 fिभाठ रीउ ฮै :-




 वभ-इनकत ही माव ठवों :-

लँकि गारिद समग्र चिम पיद्ध


 ศांटा ง :-




















## 

## भनिंटठ fिभ छंग <br> 

 यहुत दाले fिदिभमवषी भापटे भापटे खन भा वЈे



होठ ती रे विगए, "घइीभां वग्टीभां किष के









 ममझ्ट मी।

दिव fित घझी ठी वाठमी पे ठठी मी। में दी





 ठठ才 मी Јโृभा।





 भमीं fढठ विमे देले भा वे वाल खठ एटांवो।" में

 दप fिभाठी मी।



















 ढ̈ठ ठाल मेचीभां भॅषां द्वंट Ј वाहीभां। बुपा ती ही













fिठ काय नी के fिण fि ने घितुं fिठi fिच ही




 Jो fवगт......"





 भुमवठगी तांटे Јँ।"





 दीव नी 亏ं युేिभा।

होत ती वु दी ठा घंले !








 भिं गी उॅवटी चf वाही। 路

## "भेठ fिस्ल"


घ7. दे. (याभ) उीता मएल

 fिम नात उे उन्दी भाट घटी, fिन भॅनो ना ढfवभाe वठं।



## पॅघठां टे

हिठमल लीउ बंठ
＇घ7．と．थाम उीता माल
वितां विमे चएग दे，
Өिम ठण Э उुठठा जै
fत्तिइए భॅघवां ठएल उविभा Јदे，


भेठी मॅघटी ठர Еे म『बी घट वे
Ч̆घठ भिंे ठाल चलट




घिव प्षासेमी नंदे，
fिब पहाM
fिव उटबट।

## शिंशठी हा ठमउ＇

थउा ठठीं किसगी से विम चमङे छे
मेवी उे छेठो मूलावाउ ฮँटी
घंडे ममें लपी निंसकी ही छिटमी

दिव ढँटा fिता ठमउँ उैभ Ј विभा
यठ घिव मूं ड डे

भमीं यँद्दें fिर हिमठे उं दॅघ Ј गापे
थठा रठीं विउइी रंनिस
टी उलाम एूी उटबट बै।


उुठे ता वठे गं，
भाम टी विठत ढइठ लपी，
भाष़ठी गैउहा भाठठ सी
वかिम वठ वठ Јं।

## E习习्टी

भfिंटव fिंय छैग





 सल゙ चीठ उे उवे मी ठाल भैवे।

भैโ़िल उां ही fिमeी मी घडِउ हे亏े ।

 テ सांटा मां इट किनाल उनीं， सहैं गमटे मठ ठळ वे चैठ उावे ।













## 

नमय＇ल fिय<br>घी．घे．उौना मएल








 Јॅष Јॅेगा।












 ही घ















 उतुं fिम Dribbling eे ग̃ठ दी वही भाजि मर।
 fिंu，विमक लाल भानि fिड मउ fित रळा से भर्斤गठ मठ।
 वडी। 1932 ¡ 1952 उव 1956 〒 1972 उव








 ही भमीं निते हिठ 1940 〒ं 44 उर हु才ं Ј





 1972 feも म「


 चंटी उै भr गाटे fिम एल से हेउा मत भनीउ याल fिंय



















 सिउ वीभां टी बैपी रमी ठा चfि नाद्दे। माछे टे़ से

 घवरी मउ मग़लउi fिडीभां ताट उावि गठ 氏िछानी


भंउ दिध में भापटे 1975 से दितेउा टल त्रू




Statement about ownership and other particulars required by Clause '19-D' of the Press and Registration of Books Act.
$\left.\begin{array}{lll}\text { Place of Publication } & \ldots & \text { Kalkaji, New Delhi-110 } 019 \\ \text { Periodicity of Publication } & \ldots & \text { Annual } \\ \text { Printer's Name } & \ldots & \text { Principal Labh Singh } \\ \text { Nationality } & \ldots & \text { Indian } \\ \text { Address } & \ldots & \begin{array}{l}\text { C/o Deshbandhu College, Kalkaji, } \\ \text { New Delhi-110 019. }\end{array} \\ \text { Publisher's Name } & \ldots & \begin{array}{l}\text { Principal Labh Singh }\end{array} \\ \begin{array}{ll}\text { Nationality } & \ldots\end{array} & \begin{array}{l}\text { Indian } \\ \text { Address }\end{array} & \ldots\end{array} \begin{array}{l}\text { C/o Deshbandhu College, Kalkaji, } \\ \text { New Delhi-110 019. }\end{array}\right]$

I, Labh Singh, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- LABH SINGH
Printer \& Publisher



[^0]:     নয়। কারণ ঢার সাহি！ঢার বিষয়ীক্তুর

