Vol. 7, Issue 3


# International Journal of Social Science \& Linguistics 

## A Peer Reviewed Referred Journal

Asocciated \& Edited By
Society for Social Action \& Research (SSAR), Varanasi
Published \& Printed By Karuna Publishing Cottage, Idar, Gujarat.

# International Journal of Social Science \& Linguistics 

Vol. 7, Issue 3

## Patron

Prof. A.P. Pandey
Prof. S.S. Sarandevot

Prof. S.N. Chaturvedi

## Chief Editor

Prof. Karuna S. Trivedi

## Editor

Dr. Tarun Kumar Dwivedi

## Co- Editor

Dr. Veena Dwivedi
Dr. Rakeshwari Prasad

## Managing Editor

Dr. Pankaj Kumar Singh
Sri Rahul Trivedi

## Editorial Board National

Prof. Prabhunath Dwivedi

Prof. Shradhanand
Prof. Pradeep Kumar Pandey

Prof. Anand Verdhan Sharma

Dr. Vimlesh Kr. Singh Yadav

Dr. Anamika Singh

Vice- Chancellor, Central University, Manipur

Vice Chancellor JRN, Rajasthan Vidyapeeth
(Deemed University,) Udaipur, Rajasthan, India
Deen, Social Science Faculty, M.G. Kashi
Vidyapeeth, Varanasi
Principal
Mahila Arts College, Idar, Gujarat
HOD Economics Dept.
Kooba P.G. College, Azamgarh

Dept. of Social Work JRN Rajasthan
Vidyapeeth, (Deemed University), Udaipur
Asst. Prof. ( Economics)
S.B.P.G. College, Varanasi

Associate Professor, Dept. of Geography Udai Pratap College, Varanasi
Director, Karuna Publishing Cottege, Idar, Gujarat

Ex. Professor, Sanskrit M.G.K.V.P., Varanasi \& Shanti Niketan, Kolkata
Professor (Hindi) M.G..K.V.P, Varanasi
Professor \& Head (Economics) M.G.K.V.P., Varanasi
Pro.Vice Chancellor, M.G. International Hindi University, Vardha, Maharastra
Asst. Prof. Sanskrit, Bhavans College
Kaushambi, Allahabad
R.S.K.D. P.G. College, Jaunpur

## Advisory Board International

Dr. Teun Goudriaan,
Dr. Andre Padoux ,
Prof. Francesco Sferra,

## Advisory Board

Prof. R.B.S. Verma

Dr. Devendra Pratap Singh
Dr. Anil Kumar Singh,
Dr. Ajay Kamble
Dr. H.B. Gupta,
Dr. Ashok Tiwari

Ghanshyam Deka,

Dr. Himmat Singh C. Rajput,

Dr. Harshad S. Raval

Priyadhan De

Vakgreeb oosterse Talenen culturen, Netherland
State university of New york, Paris, France
University degli di Napoli, Italy

Principal, School of Social, Work, Udaipur, Rajasthan (India)
Principal, Kooba P.G. College, Azamgarh
HOD, Miletry Science, G.R.P.G. College, Jaunpur
HOD.Geography Bhavans College, Mumbai
Professor \& HOD, Deptt. Of E.I.E.H.E., Bhopal
Principal, Maa Gayatri B.ED. Collage, Chhapri,
Dahod, Gujarat
Department of Geography Pachhunga
University College, Mizoram
Dean, Faculty of Rural Studies, H.H.G. University, Patan

Assistant Professor, M.S.K. Law College, Bharuch Gujarat
R.A., Ambuja Cement Foundation

Dist - Murshidabad ,West Bengal

# International Journal of Social Science \& Linguistics 

## CONTENTS (1)

Editorial Notes

Page No.

## Articles

1. Criminal Breach of Trust Aspects and Scope in Indian Judiciary ..... 1-9 Saurabh Bishwambhar
2. Dalit literature and Black American writing ..... 10-13
Vyas Sagarkumar Chandrakatn
3. Adolescents' attitude towards Women empowerment ... ..... 14-18Dr. Archana Mishra, Arunima Singh
4. As Civilization Advanced, Poetry Declined ..... 19-22
Mr. Mahesh
5. A Vision of Social Justice and Dr. Ambedkar- A Different. ..... 23-29
Dr. Susanta Kumar Shadangi, Mr.Atul Gulati
6. "Role of Working Capital Management in Liquidity of the. ..... 30-35
Mr. Kalpesh U Suthar, (Dr). Paresh Shah,
7. Nutrition and Health Promotion in Adults ..... 36-40
Archanaben Himmatsingh Rajput
8. Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Inflow in India ..... 41-45 Dr. H B Gupta

## International Journal of Social Science \& Linguistics

## CONTENTS (2)

## Editorial Notes

## Page No.

## Articles

1. भारत की परमाणु नीति व सिद्धान्त 1-4

डॉ० अनिल कुमार सिंह
2. शिशु के वृद्धि एवं विकास में पूरक आहार की उपयोगिता 5-10 डॉ० कंचन लता सिंह
3. प्राचीन भारत में कृषक की सामाजिक महत्ता 11-14 डॉ0 राजीव दुबे
4. स्वच्छन्दतावाद का उद्भव और विकास 15-19 डॉ. विनीता मिश्रा
5. बेरोजगारी उन्मूलन में वाणिज्यिक बैंकों का परिदृश्य 20-22 अजीत सिंह
6. सामाजिक परिवर्तन के दौर में मूल्यों का संकट 23-26 सन्तोष कुमार
7. स्वधर्मः व्यावहारिक निष्कर्ष 27-29 डा० क्षमा तिवारी
8. ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव में पंचायती राज की भूमिका 30-32 मनोज कुमार वर्मा
9. स्वच्छता और विकास में सम्बन्ध का विष्लेशणात्मक अध्ययन 33-36 पूजा पल्लवी
10. पंचायत चुनाव के प्रति ग्रामीण समाज दृष्टिकोण 37-41 डॉ. अमित कुमार सिंह

## Editorial

With the Cooperation of educationist \& Researcher, Issue of these general is in our hand. We are trying to make more better we also keep. Hope with you that you will send your article according to newly resources and on excellent research papers.
india's vision is to attain the level of health that will enable every individual to lead a social and economically productive life. The national rural health mission launched in 2005 is a right initiative in this direction.

Public health care infrastructure in India has made a remarkable and impressive development in the past six decades of Indian Planning. In fact mortality rate has fallen, Malaria has been controlled, small pox and Guinea worm have been completely eradicated Leprosy and Polio are nearing elimination.

Despite these achievements, 43 percent malnutrition among under- 5 children live in India and 38 per cent infants in India are underweight as compared to only 4 per cent in China.

Water sanitation remains a major problem. Data shows that 30.5 percent people get water from hand pump, 34 percent from treated source, 14.6 percent use tap water from untreated source, 9 percent use water directly from well and 11.9 percent people use water from other sources like pond, spring. This is not a very happy picture forthe health scenario.

Acknowledging the gaps in health infrastructure and deficiencies in the health care system in rural areas the government conceptualized the National Rural Health Mission [NRHM] which is considered a milestone in the national health policy.

NRHM seeks to make a major course corrections to basic health care systems, decentralize the management of district health programs, integrate horizontal and vertical health and family welfare programs, strengthen organizational structure, and resources.

NRHM envisages to upgrade all Community Health Centers to Indian Public Health Standards.
ironically, majority of the health infrastructure, medical manpower and other health resources are concentrated in urban areas where $30 \%$ of the population live. This is what NRHM is seeking to correct.

In this issue we discuss how the government policy in giving better health to all, especially in the villages is actually working on the ground.

In these issue total 21 papers are included. In which mainly, Criminal Breach of Trust Aspects and Scope in Indian Judiciary, Dalit literature and Black American writing, Bharat Ki Parmanu Niti va Siddhant, Shishu Vriddhi evam Vikas Me Purak Ahar Ki Upyogita, Prachin Bharat Me Krishak ki Samajik Mahatta, As Civilization Advanced, Poetry Declined, A Vision of Social Justice and Dr. Ambedkar- A Different., "Role of Working Capital Management in Liquidity of the., Nutrition and Health Promotion in Adults, Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Inflow in India, Samajik Parivartan ke daur me Mulyo ka sankath, Gramin Bharat me samajik Badalao me Panchayatiraj Ki Bhumika etc.

Article are kepting different throught. These included instent cases of indian lailty. We hope that will find review of these issue.

# Criminal Breach of Trust Aspects and Scope in Indian Judiciary 

## *Saurabh Bishwambhar

## Introduction

Section 405. of IPC defines Criminal breach of trust in the following words-
"Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits 'criminal breach of trust."

That is to say that the beneficial interest in the property in respect of which the offence is alleged to have been committed was vested in some person other than the accused, and that the accused held the property on behalf of that person. A relationship is created between the transferor and transferee,

Where under the transferor remains the legal owner of the property and the transferee has only the custody of the property for the benefit of the transferor himself or someone else. At best the transferee, obtains in the property entrusted to him only a special interest limited to a claim for his charges in respect of safe retention, and under no circumstances does he acquire a right
to dispose of that property in contravention of the entrustment.

The offence of criminal breach of trust is committed when a person who is entrusted in any manner with property or With dominion over it, dishonestly misappropriates it, or converts it to his own use, or-dishonestly uses it or disposes it of in violation of any direction of law prescribing the mode in which the trust is to be discharged, or of any lawful contract, express or implied, made by him touching such discharge, or willfully suffers any other person so to do.

It cannot however be said that it is impossible, under all circumstances, for a person to commit criminal breach of trust in respect of his own property. Where the accused who pledged promissory notes with the complainant as security for a loan, induced him to hand them over to him (i.e. the accused) by pretending that he required them to collect money from his debtors with the aid of which he would pay cash to him (i.e. the complainant), it was held that the possession of the promissory notes, even without endorsement, in the hands of the person, with whom they were pledged, was of some value to the complainant as it gave him control over the accused and so long as they remained with him, they prevented the accused from using them to discharge the debts due by him to other creditors in preference to him and the complainant had thus,

[^0]some sort of beneficial interest in the property and when he gave the notesto the accused for a definite purpose and the accused dishonestly disposed of them in violation of the legal contract, there was both entrustment and dishonest misappropriation.

The following ingredients are necessary to attract the operation of section 405.
(a) The accused must be entrusted with property or dominion over the property; and
(b) The person so entrusted (i.e., the accused) must-
(i) Dishonestly misappropriate, or convert to his own use, that property, or
(ii) Dishonestly use or dispose of that property or wilfilly suffer any other person to do so in violation of
(1) Any direction of law, prescribing the mode, in which such trust is to be discharged, or
(2) Any legal contract made touching the discharge of such trust.

## What Is Criminal Breach Of Trust?

The offence of criminal breach of trust, as defined under this section, is similar to the offence of embezzlement under the English law. A reading of the section suggests that the gist of the offence of criminal breach of trust is 'dishonest misappropriation' or 'conversion to own use' another's property, which is nothing but the offence of criminal misappropriation defined $u / s$ 403. The only difference between the two is that in respect of criminal breach of trust, the accused is entrusted with property or with dominion or control over the property.

As the title to the offence itself suggests, entrustment or property is an essential requirement before any offence under this section takes place. The language of the section is very wide. The words used are 'in any manner
entrusted with property'. So, it extends to entrustments of all kinds-whether to clerks, servants, business partners or other persons, provided they are holding a position of trust. "The term "entrusted" found in a 405 , IPC governs not only the words "with the property" immediately following it but also the words "or with any dominion over the property".

The government sold cement to the accused only on the condition that it will be used for construction work. However, a portion of the cement purchased was diverted to a godown. The accused was sought to be prosecuted for criminal breach of trust. The Supreme Court held that the expression 'entrustment' carries with it the implication that the person handing over any property or on whose behalf that property is handed over to another, continues to be its owner. Further, the person handing over the property must have confidence in the person taking the property. so as to create a fiduciary relationship between them. A mere transaction of sale cannot amount to an entrustment. If the accused had violated the conditions of purchase, the only remedy is to prosecute him under law relating to cement control. But no offence of criminal breach of trust was made out.

It was held that when securities are pledged with a bank for specific purpose on specified conditions, it would amount to entrustment. Similarly, properties entrusted to directors of a company would amount to entrustment, because directors are to some extent in a position of trustee. However, when money was paid as illegal gratification, there was no question of entrustment.

The accused, a sub-inspector (SI) of police, had gone to investigate a theft case in a village. In the evening, he saw one person named Tika Ram coming from the side of the cannal and
hurriedly going towards a field. He appeared to be carrying something in his dhoti folds.

The accused searched him and found a bundle containing currency notes. The accused took the bundle and later returned it. The amount returned was short by Rs. 250. The Supreme Court held that the currency notes were handed over to the SI for a particular purpose and Tika Ram had trusted the accused to return the money once the accused satisfied himself about it. If the accused had taken the currency notes, it would amount to criminal breach of trust.

The Supreme Court held that when the wife entrusts her stridhana property with the dominion over that property to her husband or any other member of the family and the husband or such other member of the family dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or willfully suffers and other person to do so, he commits criminal breach of trust.

## Entrustment

As the title to the offence itself suggests, entrustment of property is an essential requirement before any offence under this section takes place. The language of the section is very wide. The words used are 'in any manner entrusted with property'. So, it extends to entrustments of all kinds- whether to clerks, servants, business partners or other persons, provided they are holding a position of trust. The word entrust is not a word of art. In common parlance, it embraces all cases in which a thing handed over by one person to another for specific purpose. It need not be express it may be implied. It not only covers the relationship of a trustee and beneficiary between the complainant and the accused, like master and servant, guardian and ward, and the pledgor and pledgee. It connotes that the accused holds the property for, and on behalf of another. Hence in all such transactions
like that of a consignor and consignee, bailor and bailee and hirer and hiree, there is an element of trust implied in the transaction because in all such relation, the property entrusted to the accused is 'property of another person'.

In order to constitute a legal entrustment, therefore, the complainant must be the owner of the property; there must be a transfer of possession; such transfer must be actual transfer, and not a fictional or notional one; such transfer should be made to somebody who has no right excepting that of a custodian, and such entrustment must be made to a person, and not to a company or a firm. These are the panchsheel of a legal entrustment. Mere transaction of sale cannot amount to an entrustment; entrustment means that the person handing over any property, or on whose behalf that property is handed over to another, must have confidence in the person, taking the property, so as to create a fiduciary relationship between them.

The word entrustment in this section, governs not only the words 'with the property' immediately following it, but also the word 'or with any dominion over the property', occurring thereafter. Similarly, the managing director of a company, including the amounts received from the subscribers, and dominion is as good as entrustment for the purpose of this section.

For a valid entrustment it is not necessary that the accused should receive the money directly from the complainant. Where under the terms of a contract, some goods were entrusted to the accused, who was to sell those goods, obtain money for them, and that money on account of the complainant, it was held that though he didn't actually receive the money from the complainant, he was 'entrusted' with it within the meaning of this section.

## Property

The definition in a 405 does not restrict the property to movables or immoveable alone, the Supreme Court held that the word 'property' is used in the Code in a much wider sense than the expression 'moveable property'. There is no good reason to restrict the meaning of the word 'property' to moveable property only, when it is used without any qualification in s 405 . Whether the offence defined in a particular section of IPC can be committed in respect of any particular kind of property, will depend not on the interpretation of the word 'property' but on the fact whether that particular kind of property can be subject to the acts covered by that section.

The word 'dominion' connotes control over the property. In Shivnatrayan vs State of Maharashtra, it was held that a director of a company was in the position of a trustee and being a trustee of the assets, which has come into his hand, he had dominion and control over the same.

However, in respect of partnership firms, it has been held29 that though every partner has dominion over property by virtue of being a partner, it is not a dominion which satisfies the requirement of s 405 , as there is no 'entrustment of dominion, unless there is a special agreement between partners making such entrustment.

Explanations (1) and (2) to the section provide that an employer of an establishment who deducts employee's contribution from the wages payable to the employee to the credit of a provident fund or family pension fund or employees state insurance fund, shall be deemed to be entrusted with the amount of the contribution deducted and default in payment will amount of the contribution deducted and default in payment will amount to dishonest use of the amount and hence, will constitute an offence of criminal
breach of trust, the Supreme Court held that the definition of principal employer under the Employees State Insurance Act means the owner or occupier. Under the circumstances, in respect of a company, it is the company itself which owns the factory and the directors of the company will not come under the definition of 'employer.' Consequently, the order of the High Court quashing the criminal proceedings initiated $\mathrm{u} / \mathrm{ss}$ 405 and 406 , IPC was upheld by the Supreme Court.

## Misappropriation

Dishonest misappropriations the essence of this section. Dishonesty is as defined in sec.24, IPC, causing wrongful gain or wrongful loss to a person. The meaning of wrongful gain and wrongful loss is defined in sec 23 , IPC. In order to constitute an offence, it is not enough to establish that the money has not been accounted for or mismanaged. It has to be established that the accused has dishonestly put the property to his own use or to some unauthorized use. Dishonest intention to misappropriate is a crucial fact to be proved to bring home the charge of criminal breach of trust. Proof of intention, which is always a question of the guilty mind or mens rea of the person, is difficult to establish by way of direct evidence.

The accuse was employed as an assistant storekeeper in the Central Tractor Organisation (CTO) at Delhi. Amongst other duties, his duty was the taking of delivery of consignment of goods received by rail for CTO. The accused has taken delivery of a particular wagonload of iron and steel from Tata Iron and Steel Co, Tatanagar, and the goods were removed from the railway depot but did not reach the CTO. When questioned, the accused gave a false explanation that the goods had been cleared, but later stated that he had removed the goods to another railway
siding, but the goods were not there. The defence version of the accused was rejected as false. However, the prosecution was unable to establish how exactly the goods were misappropriated and what was the exact use they were put to. In this context, the Supreme Court held that it was not necessary in every case to prove in what precise manner the accused person had dealt with or appropriated the goods of his master. The question is one of intention and not direct proof of misappropriation.

The offence will be proved if the prosecution establishes that the servant received the goods and that he was under a duty to account to his master and had not done so. In this case, it was held that the prosecution has established that the accused received the goods and removed it from the railway depot. That was sufficient to sustain a conviction under this section. Similarly, it was held that dishonest misappropriation or conversion may not ordinarily be a matter of direct proof, but when it is established that property, is entrusted to a person or he had dominion over it and he has rendered a false explanation for his failure to account for it, then an inference of misappropriation with dishonest intent may readily be made. Prosecution need not establish the precise mode of dishonest misappropriation of conversion.

The accused was in possession of the keys to a safe. It was held that the accused was liable because he alone had the keys and nobody could have the access to the safe, unless he could establish that he parted with the keys to the safe.

The offence under section 405 can be said to have committed only when all of its essential ingredients are found to have been satisfied. As in the case of criminal misappropriation, even a temporary misappropriation could be sufficient to warrant conviction under this section. Even if the
accused intended to restore the property in future, at the time misappropriation, it is a criminal breach of trust.

Doctrine of Public Trust and Interpretation of Law Courts It was held by the Supreme court that a minister is in a position of trustee in respect of public property under his charge and discretion, and he must therefore deal with people's property in just and fair manner, failing which he or she would be personally liable for criminal breach of trust.

In the case of Common Cause, the apex court imposed a fine of Rs 50 lakh on Captain Satish Sharma, former petroleum minister in the P V Narsimha Rao's government for arbitrary exercise of discretionary power of minister in allotment and distribution of petrol pumps and cooking gas agencies; and ordered the central Bureau of Investigation. To probe into the allotment scam and institute criminal proceedings for committing breach of trust against Captain Satish Sharma for abuse of office during his tenure as minister.

The bench consisting of justices Kuldeep Singh and Faizanuddin, setting aside order of allotment of petrol pumps said" Not only the relatives of most of the officials working for Captain Satish Sharma but even his own driver and the driver of his additional Private Secretary have been allotted a petrol pump and a gas agency respectively.............. There is nothing on the record to indicate that the Minister kept any criteria in view while making the allotments.............. no criteria was fixed, no guidelines were kept in view, none knew how many petrol pumps were available for allotment, applications were not invite and the allotments of petrol pumps were made in an arbitrary and discriminatory manner."

The court explained that in a welfare state the Government provides a large number of benefits to the citizens and held:
"A Minister who is the executive head of the department concerned distributed these benefits and largesse (generosity)s. He is elected by the people and is elevated to a position where he holds a trust on behalf of the people. He has to deal with the peoples' property in a fair and just manner. He cannot commit breach of the trust reposed in him by the people."

In the case of, the apex court levied a fine of 60 lakhs on Mrs. Sheila Kaul, former Union Minister for Housing and Urban Development and former govermor of Himachal Pradesh and cancelled the allotment of 52 shops and kiosks (stalls) for arbitrarily, oppressively and un-constitutionally allotting the shops to her relatives, friends and staff members during her tenure as Minister. The court directed the Government to formulate an allotment policy within two months and complete the process of allotment within four months.

Justice Kuldeep Singh and Justice Hansaria, while imposing the fine said
"Since the properties she was dealing with were Government properties, the government by the people has to be compensated for breach of public trust. Mrs. Kaul should pay for causing pecuniary loss to the exchequer for action in an "oppressive and mala fide manner", while making shop allotments.

However the apex court in a review petition filed by Mrs. Kaul, quashed the damages on compassionate ground having regard to the peculiar facts and circumstances of Mrs. Kaul, who was stated to be old, ailing and passing through great hardship.

It was thought that these decision have set at rest the controversy in respect of exercise of discretionary power by the Ministers, Governors etc., and have established jurisprudence of public accountability and transparency in the Government's working and would be an eye opener to persons in high positions to exercise powers with restraint so as not to make it farce and mockery of rule of law and democratic process. But to the dismay of common man and disappointment to legal fraternity in a review petition, a three member bench of the Supreme Court consisting of the Justices Saghir Ahmed, Venkatswami and Rajendra Babu turned down its earlier decision of November 41996 and ordered for the refund of sum of Rs. 50 lakh to the petitioner and quashed the order of the court for launching of prosecution against Capt. Sharma for criminal breach of trust under section 406, IPC.

While endorsing the findings, it was found by the court that the conduct of the Minister was wholly unjustified, the court said nevertheless it falls short of "misfeasance"; and the petitioner "Common Cause", not being an applicant for allotment, it could not claim to have suffered any damage or loss on account of conduct of Minister. There has to be an identifiable plaintiff or claimant whose interest are damaged by the public officer (tort feaser) maliciously or with the knowledge that the impugned section was likely to injure the interest of that person. As regards the imposition of pecuniary damages, it was said by the court:
"State cannot derive itself the right of being compensated by its officers on the ground that they had contravened or violated the fundamental rights of a citizen. Directing the Minister to pay, a sum of 50 lakh to the Government, would amount to asking the government to pay exemplary damages to itself, which is not tenable under law".

Lastly, it was said by the court that the 'Doctrine of Public Trust' is not applicable in the case of ministers in discharging their duties.

I fail to understand the logic of such a farfetched argument that though the act of the Minister is wrong, it is not actionable, it also a derogation from the maxim of 'Ubi jus ibi remedium', this should not be so especially in a democratic country like India where public trust is the breath of the system. With due respect to the court that in a democracy the court cannot shirk from its constitutional responsibility by pleading its inability to provide remedy applying the colonial theory of "the king can do no wrong". Another assumption of the court, that 'the minister does not assume the role of a trustee' in the real sense, nor does a trust comes into existence, is misleading. Moreover the fact that there is no injury to a third person in the present case is not enough to make the principle of public accountability inapplicable in as much as there was injury to the high principle of public law, that a public functionary has to use its power for the bona fide purpose and in a transparent manner.

## Criminal Breach of Trust by Public Servant or by Banker or by Agent

Section 409 of IPC says - Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent.- Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with [ imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

The acts of criminal breach of trust done by strangers is treated less harshly than acts of
criminal breach of trust on part of the persons who enjoy special trust and also in a position to be privy to a lot of information or authority or on account of the status enjoyed by them, say as in the case of a public servant. That is why section 407 and 408 provide for enhanced punished of up to seven years (which is generally three years or/with fine) in the case of commission of offence of criminal breach of trust by persons entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper.

In respect of public servants a much more stringent punishment of life imprisonment or imprisonment up to 10 years with fine is provided. This is because of special status and the trust which a public servant enjoys in the eyes of the public as a representative of the government or government owed enterprises. Under section 409, IPC, the entrustment of property or dominion should be in the capacity of the accused as a public servant, or in the way of his business as a banker, merchant broker, etc. The entrustment should have nexus to the office held by the public servant as a public servant. Only then this section will apply the accused a public servant in his capacity as a Superintendent of Pakistan unit of Hindustan Co-operative Insurance Society in Calcutta, which was a unit of LIC, although not authorized to do so, directly realized premiums in cash from Pakistani policy holders and misappropriated the amounts after making false entries in the relevant registers.

To constitute an offence of criminal breach of trust by a public servant under $\sec 409$, IPC, the acquisition of dominion or control over the property must also be in the capacity of a public servant. The question before the court was whether the taking of money directly from the policy holders, which was admittedly unauthorized, would amount to acting in his
capacity as a public servant. The Supreme Court held that it is the ostensible or apparent scope of a public servant's authority when receiving the property that has to be taken into consideration. The public may not aware of the technical limitations of the powers of the public servants, under some internal rules of the department or office concerned. It is the use made by the public servant of his actual official capacity, which determines whether there is sufficient nexus or connection between the acts complained of and the official capacity, so as to bring the act within the scope of the section. So, in this case it was held that the accused was guilty of the offence under sec 409.

## Dishonest Intention

Unless dishonest intention is shown, an offence under sec 405, IPC, cannot be committed. Every breach of trust in the absence of mens rea, is not criminal. The court should ascertain whether the state of mind in which the accused was, did not exclude the existence of dishonest intention which is an essential ingredient of the offence of criminal breach of trust. Evidence is certainly relevant for purpose of ascertaining whether the state of mind of accused render it possible or likely for him to have entertained dishonest intention when he dealt with the moneys entrusted to him. If the accused was really unable to form the criminal intention, he cannot be guilty of the offence under section 406.

Certain title deeds were entrusted to the accused for the purpose of making enquiries about some land. The accused did not return the documents and said that he had lost the bundle and that the task was not completed. It was found that the accused had used the title deeds to harm the transferee. Under these facts, it was held that the offence was complete when the documents were used to harm the transferee and that taking
of money was not necessary to constitute the offence.

The prosecution is not bound to establish the mode in which the accused has appropriated the amount of entrustment. Dishonest misappropriation may be inferred from the established facts. Dishonest intention was held to have been proved in the case of a post master who entered an amount in the saving bank pass book of a depositor without entering the same in his account book. Where the accused took a gold jewel from a goldsmith for showing it to his wife and placing an order for a similar jewel but failed to return it and retained it with him towards some debt due to him by the goldsmith and claimed it to be his own, it was held that the accused was guilty of dishonestly retaining it and claiming it to be his by misappropriating it.

Every breach of trust gives rise to a suit for damages, but it is only when there is an evidence of mental act of fraudulent misappropriation that the commission of embezzlement of any sum of money becomes a panel offence punishable as criminal breach of trust. A mere breach of contract is not synonymous with criminal breach of trust. It is the mental act of fraudulent misappropriation that distinguishes an embezzlement, amounting to a civil wrong or tort, from the offence of criminal breach of trust. If there is no mens rea, or if other essential ingredients are lacking, the same set of facts would not sustain a criminal prosecution though a civil action may lie. A mere failure to repay the loan would not constitute a criminal breach of trust. Where the managing agents acted dishonestly, it was held that they were not liable for criminal breach of trust even though there has been a breach of contract causing loss to the policy holders of the company. The mere fact that the payment was delayed in no ground for
imputing a criminal intention on the part of the accused, when there is no particular obligation to pay it at a certain date.
1 Saurabh Bishwambhar, 5TH YEAR BBALLB (Hons)ICFAI University, Dehradun.
2 Jaswantrai Manilal Akhaney v State of Bombay, AIR 1956 SC 575.
3 Sushil Kumar Gupta v Joy Shanker Bhattacharjee, AIR 1971 SC 1543.
4 Re Venkata Gurunatha, AIR 1923 Mad 597.

5 State of Gujarat vs Jaswantlal Nathalal
6 Jaswant Rai Manilal Akhaney vs State of Bombay.
7 State of UP vs Babu Ram
8 Rashmi Kumar vs Mahesh Kumar Bhada
$9 \quad$ K Lakshman Das v K Krishno Murthy, 1981 CLR 60.
10 Dwarkadas Haridas v Emperor.
$11 \quad$ K K Dalmia vs Delhi Administration.
12 Employees State Insurance Corporation vs S K Aggarwal.

13 Krishan Kumar V UOI.
14 Jaikrishnadas Manohardas Desai vs State of Bombay.
15 Surendra Prasad Verma v State of Bihar.
16 In the case of Common Cause, A Registered Society v Union of India
17 Shiva Sagar Tiwari v Union of India.
18 Shiv Sagar Tiwarav Union of India.
19 The decision was given by a bench consisting of Justices G. B. Pattnaik, R. P. Sethi and Bisheswer Prasad Singh in 2002.

20 In the case of Superintendent and Remembrance of Legal Affairs v. S K Roy

21 In the case of Mohanlal Mulchand v Mehta Kanaiyalal Pranshanker
22 Gopi Nath Tripathi v State of Orissa, 40 Cut LT 771.
23 Kotamsath Appanna v Koppoju AIR 1953
Nag 310. Abhinash Chandra Sarkar v Emperor, 37 Cr LJ 439

# Dalit literature and Black American writing 

*Vyas Sagarkumar Chandrakatn


#### Abstract

As we know about the cast system in India, there are many cast in India in Ancient times like Brahmin, Kshtriya, Sudra, Vaishya etc. We know that how they suppressed by high class society. But today the situation is different, not only different but totally different. We are agreeing that villages are not accepts the new era of the world... Dalit is a category of self-definition of Untouchables in post-Independence India. It signifies a state of radical consciousness and seeks to interrogate and challenge the previous stereotypes that caste Hindu society had employed to describe untouchable as well as near untouchable castes and communities.


## Mythological Context of Dalit :

The religious scripture manu Smriti‘described verna system'of the society based upon the occupation. It is a four layered Verna‘system comprising four kinds of people of the society borne out of the body of Lord Vishnu. According to this myth, Brahmin was born out of head, kshtriya was born out of arms, vaishya was born out of abdomen and Shudra wa born out of feet. It emphasized Shudra as a slave or servant because he was born out of feet and he was destined to serve the rest of the society. Dalit ( shudra), thus was recognized as an inferior part of the society. They were assigned inferior activities like leather work, butchering ot cleaning the streets, removing animal carcasses and waste. The civilized Hiundu society has allotted works like manual labour, cleaning streets, latrines and sewers. As they consider these activities polluting, the Dalits who are engaged in these activities are
commonly segregated and banned from full participation in Hindu social life. They were banned fropm entering the temple, not allowed to fetch water from the public well of the village.

As A.S.Chandalia observes:,
"The post modernist philosophers like Michel Foucault, Julia Kristeva and Jacques Derrida was not there but the determiners of the norms and writers of samhitas knew the power of knowledge. Education, i.e. knowledge is the most powerful means of social mobility. Access to knowledge was refused to all except the Brahmins". 1

## Dalit Literature:

Dalit literature is the literature which artistically portrays the sorrows, tribulations, slavery degradation, ridicule and poverty endured by Dalits. This literature is but a lofty image of grief. Every human being must find liberty, honor,

[^1]security and freedom from intimidation by the powerful elements of society. These values are now being articulated in Dalit literature. Recognizing the centrality of human being, this literature is thoroughly saturated with humanity's joys and sorrows. It regards human beings as supreme, and leads them towards total revolution. Dalit literature has arisen from the cultural conflict. Since the downtrodden'(Dalits‘) have no place in the Canonical Literature of India, Dalit writers call it Hindu Literature' and challenge its hegemony.

## In the words of Baburao Bagul:

The established literature of India is Hindu Literature. But it is Dalit literature which has the revolutionary power to accept new science and technology and bring about a total transformation. Dalit is the name of a total revolution; it is revolution incarnate. The idea of the equal worth of all people was widely expressed, but social conditions did not change. There were revolutionary transformations in the lives of the nation, society and individuals due to the consciousness of such humanistic values as equality, liberty, fraternity and justice. Yet, at the same time, sentiments of pain and revolt were also kindled because of dissatisfaction with an inequitable system. The literature of the postindependence period expressed these sentiments. The new writers emerged from various sections of the society. They presented in their writings, their own language, environment, condition and issues. Dalit literature attracted considerable discussion because its form and objective were different from those of the other postindependence literatures. Its presence was noted in India and abroad. In this process, dalit literature has effectively threatened the Brahminic hegemony from literature. It also concertized Dalit masses for assertion, protest and mobilization. It
stirred up thinking in Dalit intellectuals and catalyzed creation of organic intellectuals of dalits. The emergence of Dlait literature, where writers are mostly Dalits, it proves in itself as a profound change taking place in Indian society.

Dalit Literature rising in 1920s:
The mobilization of the oppressed and exploited sections of the society- the Peasants, Dalits, women and low caste occurred on a large scale in the 1020s and 1930s, under varying leaderships and with varying ideologies. Dalit writing is a post-Independence literary phenomenon. The emergence of Dalit literature has a great historical significance. The causes and effects leading to the age-old existence of oppression and despair of the lives of marginalized class of nation's vast population are also observed in many other parts of the world. Dalit literature represents a powerful emerging trend in the Indian literary scene. Dalit literature represents a powerful emerging trend in the Indian literary scene. In the unashamed description of the traumas of being an ${ }^{-}$Untouchable and target of upper caste ideology its texts question the institutions that have placed them at the margins.

In the early 1970 s , two Maharashtrian movements achieved enough prominence to be noticed by the English language press...the Dalit Panthers and dalit Literature. By substituting the word Black'for Dalit' the reader can immediately understand that thephenomenon comparable to the American Black Panthers and Black Literature has surfaced among the lower castes in social and literary affairs in western India.

Like the American Movement, the Dalit panthers and the Dalit school of literature represents a new level of pride, militancy and sophisticated creativity. The Marathi word Dalit like the word Black, was chosen by the group
itself and is used proudly; and even in the English press, the unfamiliar Marathi word has to be used...untouchables, scheduled castes, depressed classes, Gandhi's euphemism, harijan...are the same connotation. Dalit implies those who have been broken, ground down by those above them in a deliberate and active way. 10

## Black American Writings:

The racial problem is only one of the many problems that not only America but Many parts of the Western world face at the present time. It is one of the problems that seem endemic to the Twenty- first century societies of the West, particularly the societies those have been industrialized for a considerable time. This problem Racial discrimination'has also its own relation to the whole complex of many larger problems and it cannot be fully understood in isolation. Racism and classicism signify the traumatic conditions under which African- American lived in White America. It started when white masters of the land brought the first Africans in chains and used their labour to enrich their coffers. As a result, black people soon ceased to exist as human beings in the white world. Racism is a system of societal and psychological restrictions that has critically affected the lives of blacks. Right from the days of slavery, the blacks have realized the cruel reality of racism: Judgment from the white man's standards of life and beauty, the black man's life became unbearable. In rebuilding his sheltered life, he was compelled to appropriate his materials form a new culture. But his master permitted him access to western culture on a very restricted basis. The process of assimilation was deliberately obstructed by the Whites. The other side of this coin is an unconscious self-hatred likewise appropriated from the dominant culture. Hated by Whites and being an organic part of the culture that hated him, Black man grew in
time to hate himself what others hated him. An unconscious desire to be White coupled with feelings of revulsion towards the Negro masses may produce an assimilations pattern of behavior at the purely personal level. He is condemned because he is Black. Nature is responsible for that. What it means to be a black man in this world dominated by the white race? The black American writer defines his racial condition which is responsible, by and large, for his socio-cultural condition in the conspiring world of the white people. Suffering is indeed his lot. He has committed no sin. Nobody has talked about Black Adam's fall. Nor has anybody applied the Indian doctrine of Karma to his socio-racial conditions to explain his perpetual suffering, torture and trauma for being Black. The Karma doctrine can be applied to only individuals, men or women, but not to the whole race-black, brown or white. The slavery was imposed upon the blacks in America for more than three centuries. The land of liberty locked them in this dark dungeon of slavery. Their racial problem resulted into social, economic and cultural problems. But they were not shattered completely. The Jim Crow Laws were passed to put them in bondage. The highest court of America upheld the notorious separate-but-equal'principle. The Negro was disfranchised without any benefit of legal power and property. But Africa, the land of his ancestors, cannot altogether disappear from their memories. Africa occupies a special place in their hearts and souls. Their conscious minds are filled with America but Africa is stuck forever in their psyche. That is the reason why they call themselves Afro-Americans. Their identities have travelled from colored, to Negro, from Negro to Black, from Black to Afro-American and now from Afro-American to African American. They are full-blooded African Americans. The long dark shadows fall across two continents - America and Africa. Their history is a long passage of time
telling a tale of two continents. They were thrown out of their own history, faith and culture. African history has given them a full page about American history has given them a small and narrow margin on its page. Their history is a story of an endless hallucination of agony. But this agony has given rise to a vast and rich heritage like their spirituals, Jazz, Blues, Poems, plays short stories and novels. Marginal is their existence. Ralph Ellison's Invisible Man'to Richard Wright's Native Son'to Alex Haley's Roots 'the Black American literature deals with the essence of black identity caught in perpetual crisis. Their history is a long passage of time telling a tale of two continents. They were thrown out of their own history, faith and culture. African history has given them a full page about American history has given them a small and narrow margin on its page. Their history is a story of an endless hallucination of agony. But this agony has given rise to a vast and rich heritage like their spirituals, Jazz, Blues, Poems, plays short stories and novels. The Negro literature has passed through such subsequent phases like black literature, AfroAmerican literature and finally to AfricanAmerican literature.

## As R. Bhongle explains

"African-American literature today opposes several things in the literature of the white Americans. Negro'now is no longer a marginal character but a protagonist who asserts his racial identity. He opposes even the earlier image of himself as portrayed by the Harlem writers- a
docile, self-conscious, submissive black man knocking at the door of god who has always been unkind. Jesus Christ is described as the white devil with blue eyes.. If at all there is the God benevolent to the Negro, he must be an incarnation of his own image and personality." 2

Dalit literature serves the purpose of Social intervention and carries strong radical Connotations. The nature of these connotations varies depending upon the writer's personality, motives and inspiration to write the changing socio-cultural contexts. To appreciate it, one has to understand the historical, social and cultural setting to Which they belong. The context, perspectives and characteristics of the historical trend collectively set the quality of the concept of dalit literature along with the Western counterpart of the genre. The exercise provides the understanding of the Subject who is an individual among many who shares the same types of cultural ostracism, physical repression and social stigma, the result being that he is kept out of the legitimate boundaries of human society boundaries of human society.

## References:

1. N. M. Aston, Dalit Literature and African American literature‘, New Delhi, Prestige Books, 2001, p-9
2. R. Bhongle, Dalit Literature and AfricanAmerican Literature: A Comparative Study', in ed. N.M.Aston, Dalit Literature and African-American Literature', New Delhi, Prestige Books, 2001, p-33-34

# Adolescents' attitude towards Women empowerment in Relation to Socio-Economic Status 

Dr. Archana Mishra* Arunima Singh**

While the phenomenon of women's inequality is universal, its magnitude and severity vary from country to country and within a country, from community to community. This inequality manifests itself in several forms and is generally measured in terms of the status that women enjoy in society vis-à-vis men. The population Crisis Committee (USA) using different indicators of gender inequality examined the status of women in 99 countries in 1988 It found that in none of these countries there was gender equality. The country coming closer to equality was Sweden with a score of 87 points out of 100 , closely followed by Finland (Score 85). The countries standing lowest on the scale are Bangladesh (Score 21.5 and Mali (score 26). India holds $77^{\text {th }}$ place in country ranking with a score of 45.5 Sri Lanka scores 59.5 and China 58.5 points on this scale.

Education and employment have improved the position of women through their indirect effects as well. Education, much more than legislation have been responsible for pushing up the age at marriage of women in India. Kerala's highest age (around 23) and Rajasthan's lowest age (around 15) at marriage of women could be
attributed to the differential levels of women's education in these two states. It may be pointed out that though there has been legislation (Minimum age at Marriage Act) fixing the minimum age of a girl for marriage at 18 ; this has been respected more in its violation then in its observance. But, education has kept the girls in schools for longer periods than before and thus prevented early marriage. Late marriage has brought other benefits also. It enable women to have at least some knowledge of the implications of married life, some voice in the selection of spouse, better control over the number of pregnancies and better perspective in the upbringing of children.

Which were hitherto the preserves of women from affluent have now become mass and grassroots based. But their critical roles in the development of women have not been properly understood

In such a context human rights for women could be envisioned as the 'collective rights of a woman to be seen and accepted as a person with the capacity to decide on act her own behalf and to have equal access to resources and equitable social, economic and political support to develop

[^2]her full potential' (APF 1993). Empowering them to realize their full potential could possibly be the overriding concern of any women's study programme.

Ironically, inequality, discrimination and violence still casts a long shadow over the lives, livelihoods, minds and bodies of girls and women everywhere-even in the countries when laws have been enacted. Women constricting half of world's population and putting in nearly to thirds of human working hours receive one tenth of the world's in income and own one hundredth of the world's property. Women is still considered unequal to man in wages and social status despite the equal remuneration act. She can rarely enjoy the legal right because of the patriarchal structures of our society which created the unjust and the unequal situation for her. Her literacy level still remains very low. Such a situation arises because till today, for the vast majority of India's millions, a daughter is viewed as liability, a social burden, educating who is regarded a waste of finance, time and energy. In the light of above observation, one comes to conclude that in order to ensure a just society through the education and empowerment of women, certain studies need to be conducted in this area.

## Review of Related Literature

1. Srinivasan, Padma and Lee, Gray, R.(2004) was conducted the study to know the attitudes toward dowry system among married women in the Northern Province of Bihar, where dowry has strong roots in tradition. He found that Indian dowry system should not be viewed simply as a traditional practice that would eventually be eliminated by the process of social change, but rather as an important component of a marriage system that is chang-
ing in response to a progressively more materialistic culture.
2. Mohanasundaram, K. and Kannan, R.(2001) Found that (1) All categories of parents in the sample had favourable attitude towards women education. The rural and urban parents differed in their attitude and urban parents were at a higher favourable level than the rural parents in their attitude.(2) There was no significant correlation between the attitude of parents towards women education and their economic and social status.
3. Devi, T. Vinoda (1991) did a study on education and empowerment status of women and their attitude and practices in family welfare in Andhra Pradesh and found that possession of physical amenities was highest amongst the doctors and collage lectures, followed by school teacher and nurses, the least belong with women casual laborers. Further possession of physical amentias was positively related to education and income of the respondents and amongst the women employee's doctor and lecturers showed a more positive attitude towards population issues, followed by teacher clerk and nurses.
Adolescents' Attitude Towards Women empowerment in relation to their socio-economic status.

## Objective of the study

1. To observe low SES male and female adolescents attitude towards women empowerment
2. To observe average SES male and female adolescents attitude towards women empowerment.
3. To observe high SES male and female adolescent attitude towards women empowerment.

## Subsidiary objective

In addition to the above said objectives of the study, fallowing subsidiary objective has also been realized:

1. Construction and standardization of ' Women empowerment attitude scale'(WEAS)
Need of the Study
2. It helps in democratization of the adolescents.
3. It is one of latest topic that are why it is chosen by the investigator for study.
Hypotheses of the study:
In order to achieve the above mentioned objectives of the study, the followed hypotheses are subjected to empirical verifications:-
4. There is no significant effect of low SES on the Development of male and female adolescents' attitude towards women empowerment.
5. There is no significant effect of average SES on the development of male and female adolescents' attitude towards women empowerment.
6. There is no significant effect of high SES on the development of male and female adolescents' attitude towards women empowerment.

## Design of the study:

Normative survey method is used to conduct the present study.

## Sample \& Population

The samples were consisted of five hundred adolescents ( 250 males and 250 females) from Ghazipur city distt.(U.P.) Studying in class $11^{\text {th }} \& 12^{\text {th }}$, Age group of 13 to 19 years.

## Tools

Fallowing tools are used in present study-

1. Women empowerment attitude scale (By investigator with the help of her guide Dr.
Archana Mishra)
2. Socio-economic status scale (by Dr.Kalliath, R.P.(1999).
To obtain raw scores for various purpose of the study.

## Procedure for data collection:

The study is conducted on a sample of 500 adolescents of class $11^{\text {th }} \& 12^{\text {th }}$ from Ghazipur, the entire test viz women empowerment attitude scale and socio-economic status were filled by the sample adolescents and returned back to investigator.

## Statistical Analysis:

For analyzing data statistic techniques namely mean, standard deviation 'r', ' $t$ ' test , ' $z$ '

Table -1

| Groups | N | M | S.D. | Df | Calculated <br> value of Z | Level of <br> significance | Tabulated <br> value of ' $\mathrm{Z}^{\prime}$ <br> Result | Results |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Boys | 45 | 84.889 | 11.416 | 62 | 1.628 | 0.01 | 0.107 | Significant |
| Girls | 19 | 94.631 | 17.330 |  |  |  |  |  |

(Boys=Male adolescent)
(Girls=Female adolescent)
test are applied, analysis of variance and other suitable techniques are used.

There is significant effect of low SES on the development of male and female adolescents attitude towards women empowerment.

Table-1 indicates that the value of Z on women empowerment scale is 1.628 . This value

## Testing of hypothesis-2]

To test hypothesis two, average SES male and female adolescents ( $\mathrm{N}=383$ ) on women empowerment attitude scale are taken. To analyze the score ' $Z$ ' test is applied and value of Z is obtained. The results are shown in table- 2

There is significant effect of average

Table-2
Table shown the value of $Z$ on WEAS

| Groups | N | M | S.D | Df | Calculated <br> Value of Z | Level <br> significance | of <br> Tabulated <br> value of Z <br> results | Results |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Male <br> adolescent | 181 | 90.14 | 10.892 | 381 | 3.655 | 0.01 | 0.0002 | Significant |
| Female <br> adolescent | 202 | 96.59 | 11.804 |  |  |  |  |  |

is significant at 0.01 level of significance because it is greater than the required value of $\mathrm{Z}(0.107$, for df is equal to 62). Thus the hypotheses "there is no significant effect of low SES on the development of male and female adolescents attitude towards women empowerment" mat be rejected.

SES on the development of male and female adolescent attitude towards woman empowerment.

Table-2 indicates that the value of Z on WEAS is 3.655 . This value is significant at 0.01 level of significance. Because it is greater than the required value of $Z(0.0002$ for $d f$ is equal to

Table - 3
Table showing the value of $Z$ on WEAS

| Sroups | N | M | S.D | Df | Calculated <br> Value of Z | Level of <br> significance | Tabulated value of <br> Z results | Results |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Vale adolescent | 24 | 90.75 | 9.547 | 51 | 0.378 | 0.05 | 0.515 | No <br> Significant |
| -emale adolescent | 29 | 97.34 | 7.875 |  |  |  |  |  |

381). Thus the hypothesis, " there is no significant effect of average SES on the development of male and female adolescents attitude towards women empowerment" may be rejected.

Testing of hypothesis-3
To test hypothesis three, highest groups of male and female adolescents ( $\mathrm{N}=53$ ) on WEAS are taken. To analyze the score Z-test is applied and value of ' $Z$ ' is obtained. The results are shown in table-3

There is no significant effect of high SES on the development of male and female adolescent attitude towards woman empowerment.

Table-there, indicates that the value of Z on WEAS is 0.378 . This value is no significant at 0.05 level of significance; because it is lesser than the required value of $\mathrm{Z}(0.515$ for df is equal to 51 ).

Thus, the hypothesis, "there is no significant effect of high SES on the development of male and female adolescents attitude towards women empowerment" may be accepted.

## Conclusion

The result of the study concludes that,

1. There is significant effect of low SES on the Development of male and female adolescent's attitude towards women empowerment.
2. There is significant effect of average SES on the development of male and female adolescent's attitude towards women empowerment.
3. There is no significant effect of High SES on the development of male and female adolescent's attitude towards women empowerment.

## References:

1. Devi, T. Vinoda (1991) Research Abstracts on Social Welfare 1998-2008, Decumentation Center for women and Children National Institute of Public Cooperation and Child Development 5, Siri Institutional Area, Hauz Khas. New Delhi.
2. Kumar, Radha 2011) History of Women Struggle (Forth Edition), Vani Parkashan, New Delhi.
3. Lenin, V.I.(2010) The Emancipation of Women (First Edition), Rahul Foundation, Lucknow.
4. Madhavananada, Swami \& Majumdar, Ramesh Chandra (2001) Great Women of India (Fifth Edition), Advaita Ashrama Kolkata.
5. Mahajan, Anupama Puri (2012) Empowerment of Women in Pancahayti Raj institutions ( First Edition), Anamika Publishers \& Distributors (P) Ltd., New Delhi.
6. Mohanasundaram, K. and Kannan, R.(2001) Socio-economic Status and Attitude of Parents towards Women Education. The Educational Review, Vol.44. No. 6. Pp. 13-16.
7. Srinivasan, Padma and Lee, Gary, R. (2004) Dowry system in Northern India: women 'attitudes and social change. Journal of Marriage and family, 66 (5): 1108-17
8. Srivastav, R.K. (2011) A Study of Adolescents' attitude towards women empowerment in Relation to their Competence, Anusilana, Vol. XXXVI, Year 7, pp.4752,Sept.
9. Srivastav, R.K. (2011) A Study of Adolescents' attitude towards women empowerment in Relation to their Socio-Economic Status, Shodh Drishti, Vol. 2, No. 8, pp. 291-296, Sept.

# As Civilization Advanced, Poetry Declined 

Mr. Mahesh*

This research paper is an attempt to show what civilization is and how poetry has touched its nadir in modern age. Civilization has given man the means of comfort or luxury as well as that of self annihilation materialism like an octopus which has firmly held the whole of mankind in the present age. So poetry, the means of spiritual splendour, moral renovation, emotional intensity and imaginative elevation is really crushed and moulded into sort of literary carpentry or in explicable feast of readers to be horrified and go undrunk and unsatiated.

Civilization means an advanced state of social development. We should have more facilities in life and live in tune with the inventions of science. This is the call of civilization. It is a forward movement of society in which high level of culture, science, ethics, industry, government, political justice and literature has been reached. Civilization is a highly developed culture and way of life of a society. It shows the characteristics of physical and spiritual development of a society collectively. In a civilized society there is considerateness of morality, good understanding, respect and new development of thoughts and ideas. Civilization is the human creativity intellect and volition translated into reality. Civilization progresses on the wheel of knowledge and technology. The technological revolution is replacing the empire of written poetry's word with the coming words of television, film, computer, mobile, facebook, and whatsapp etc.

Poetry must have a soothing effect on the tortured soul. If it fails in bringing about the above qualities poetry declines to be a precise
creation and loses all its charms which are expected from a piece of poetic art. In the words of Howard Nemerov, "Poetry evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning sound and rhythm." In poetry we find splendor thoughts, emotions, feelings, imagination in apt and appropriate manner. These things start dancing in the mind of a poet and it gives musical touch to the composed poem. But today we do not find the 'New Poetry' harmonious. "Poetry in the sense feeds and waters the passions instead withering and starving them; lets them rule instead of ruling then" (Plato's Republic). Poetry lifts the reader to high level in mind and in free and fresh atmosphere

With the advancement of civilization, men is busy and in the technological advancement that they seldom have time to understand their own emotions and feelings. Macaulay is right in his essay on Milton (1925) as he says, "We think that as civilization advances poetry almost

[^3]necessarily declines......Language the machine of the poet is best fitted for his purpose in its rudest state. Nations like individuals, first perceive and then abstract. They advance from particular images of general terms. Hence the vocabulary of an enlightened society is philosophical, that of a half - civilized people is poetical. $\qquad$ proportion as men know more and think more, they looks less at individuals. and more at classes. They therefore make better theories and worse poem."

The poetry of the past is so rich that it has great magical spell upon the readers or students. It has an enthusiastic zeal and wonder, and ability to bind the reader in the realm of pleasure and soothe. But the poem written in the influence of modern materialistic world has no power to attract reader or students. The verse of present age has no universal appeal. It has lost its original trends and forms. That is why people prefer to hear the songs of film instead of reading poetry. We can say that it has put a wall between poet and poetry. It has confined the emotion and feeling of modern man. The people of the old days have enough time to live with nature. No doubt, free and fresh ideas or thoughts come in the presence of nature. To find the real dignity of poetry one has to sit calmly and peacefully and think hourly in the lap of nature.

Today, poetry has no its original depth and splendour. Materialism has cut the poetry from its root. Epic has changed into fiction drama has changed into prose form. That is why the world is facing the lack of true poets. Here we find that T.S. Eliot is right when he say "immature poets imitate; mature poet steal, bad poets, deface what they take and good poets make it into something better or at least something different." We have no good poets today. The results is that "they bid us be all eyes, no mind, all sense, no thought, all
chance, all confusion, no order, no organization, on fabric of the reason" (Bliss Perry).

We can say that civilization is the exterior development of mankind. Civilization is material progress for man to drown him into complexities. It is the bane of his inner life and so that of poetry whose genuine substance is a sort of emotional and imaginative experience. When the intricacies of civilized life can destroy even God, undermine man's emotional potential, fetter his imaginative wings and eclipse his moral sense and his awareness of spiritual richness, how can he fly with his clipped wings, feel the heart of reality the world and of Nature with his bruised heart and pour out his wounded sensibility in understandable but sublime poetry? Mathew Arnold was of the opinion that he started scaling in his time. Is poetry not harmonious madness? The curse of this civilization is that it can make a Stephen spender record the speed of an express train and make him be elated with its song; But Shelleyan "Profuse strains of unpremedited art" can't be managed in the suffocating and complex atmosphere of modern age. Has civilization not turned poetry into a sort of literacy carpentry as The Wasteland is? If we read or study this poem, the feast of T.S. Eliot's poetry will horrify and de-enligten most of us and stir us to vanish rather than lose ourselves in its most subtle flavour.

Poetry gets suffocated even in the hands of W.B. Yeats, acclaimed perhaps as the greatest poet of modern age. In 'Sailing to Byzantium' he sailed the seas and claims his arrival at the city of Byzantium for learning the spiritual richness and splendour of art but how many of us get along with him to the destination? Don't we feel getting drowned in the waters of his poetry, if we have not an initiated gentleman to clap his hands and lift us not of the same? How many of us can feel the heart of his poem, Byzantium in its evocation
of the fury and mire of human veins and the untransitoriness of art without a keen desire to dismiss it as mere battling pabulum for show not for feasting and slaking our thirst and satiating our palate.

What sort of poetry is the poetry of Dylan Thomas? Is it not an amalgam of his inner spirit and complex ingredients of modern unpoetical world? Poetry is not for intellectual maneuverings and battlement but for spiritual consolation and upliftment in the vortex of modern life. Shakespeare's imagination cannot glance from earth to heaven and from heaven to earth in the present civilized age and create a new world of being tinged with the milk or gall of humanity. Materialism is the reason that we find the ache of modernity in Larkin's poetic world. The whole human situation and the materialistic and industrial development is trust rating. It is because of civilization that Ted Hughes finds himself unable to feel pity for civilized people who are not even a figure of fun. Civilization that is materialism has sunk its hands into the ship of modern life like an octopus. We can only deplore the dearth of the poetry of life and so absence and annihilation of the same after its collision with for did not drab facts. Why has civilization not given a single Shakespeare or a Milton a Wordsworth or Shelley? The reason is that civilization rids us our spiritual richness and so of the spontaneous overflow of imaginative emotion.

This civilization has nearly throttled poetry like Porphyria's Lover and anticipating spiritual resurrection through one's friends on the other side of the water. T. V., movies, mobile, computer, and social media has shattered the very soul of poetry. Poetry of today has lost its originality and materialism of civilized society has generated artificial poetry.

There is no charm of wonder of the PreRomantics in present verse. Neither have we found the imaginative and symbolic flow of the Romantics in the poetry of present time. There is no curiosity of the Renaissance in modern poetry. There is lack of musical magic and appropriate sense at appropriate place. There is no attraction in poetry due to materialism or the advancement of civilization. Man is making progress into field of science but he is growing dry in the core of his heart. That is why he is getting away from Nature. He is shifting in cities and is going too far from his original cultural heritage. So he is losing his imaginative power of thinking in the surroundings of machines and electronically world. Man is turning into machine like mind and working without heart.

To Sum up "civilization is a never ending process. It is an ever developing, ever evolving process. Man is never stagnant and he has an unquenching thirst for change in style of living, thinking and bringing new ideas for the betterment of human society. At every stage when ever there are changes in civilization cultural development is also valuable. The industrial revolution which lasted till 1840 brought about a tremendous change in our civilization, which told upon the form and theme of literary works also as such the poetry could not retain its previous glory of romance, ethics, and other mind ravishing and everlasting thoughts. Civilization is bound to precede higher and higher level. But every one must have to know that poetry depends on the perspectives of the individual feelings and emotions. We should not forget our social, moral and cultural values in the daylight of modernity and advancement of civilization. The cultural heritage must be retained at all cost. Therefore we consciously must retain our emotion and thoughts with us.

Modern poetry came into existence with materialism prevailed. As a result of which poet like Arnold laid emphasis on the cultural upliftment of the soul. Poetry is an expression of natural thought and feeling with the support of sound and rhythm. Poetry is an eloquent and musical artistic creation without any artificiality in it. With the development of society there is overabundance of visual media like movies, T.V., mobile, laptop and computer etc. Civilization ignores the feelings and emotions of a poet. So the soothing effect of poetry is out of fashion because of civilization.

Poetry is written today without any deep meaning. It is converted as song with the interest of civilization. The young civilized generation is wandering in search of mental peace, but all in vain. He has no solace in the civilized society. The youth of modern age prefer to hear musical songs instead of reading poetry. But poetry is like panacea which means a universal remedy for all kind of diseases. A good poetry has power to console a broken heart. The civilized people can
cool themselves if they start to sit with nature, to walk beside the river side, to see natural landscape, mountain falls, and hilly areas and to hear the songs of thicket brook. If civilized society will take interest in nature then there is possibility to compose natural poetry by a poet, full of meaning and sublime in message.

## Reference

1. A study of poetry - Bliss Perry (Book1920, publisher-Boston Houghtom Mifflin)
2. The decline and fall of literature - Andrew Delbanco (www.nybooks.com)
3. The International Fallacy - W.K. Wimsatt (University of kenturky press 1954)
4. The death of literature - Alvin Kernan (Yale University Press 1992)
5. Poetry Literature - Howard Nemerov (Rutgers University Press Michigan 2008)
6. As civilization advance culture declines Harichandana Devalla (https:// www.civilservicesindian.com)

# A Vision of Social Justice and Dr. AmbedkarA Different Perspective 

Dr. Susanta Kumar Shadangi*<br>Mr.Atul Gulati*


#### Abstract

Dr. Ambedkar, a pioneer of social justice and a figure of vision is not only known for his work in favor of the upliftment of the weaker section but also known for his tireless efforts to make a bridge between the legal theory and social practice. His continuous struggle was to get the emancipation of those people from the yoke of stigma and to make them aware of their rights at par with others. He had convinced that no socio-political reform movement could be possible without the annihilation of this class/ caste system. He had also a strong belief that the main reason of the discrimination in the society is the existing caste system, which at last led him to indulge in continuous struggle to get justice.


Key Words: Discrimination, inequality, social justice, social system, cast.

It is the primary aim of a well-ordered state or society to establish and maintain justice within its geographical boundary. But it is however not altogether easy to frame a clear idea of it. At different points of time, different scholars and philosophers have explained justice in various ways. In the words of Dias "The concept of justice is so vast be encompassed by one mind. It is not something which can be captured in a formula once for all. According to him justice as something which can be captured once for all, it is a process, complex and shifting balance between many facts ${ }^{3}$. It has aims in removing all kinds of inequalities and affording equal opportunities to all citizens in social as well as economic affairs ${ }^{4}$. The doctrine of Pythagoreans stresses that "Every citizen should have his special
place assigned to him in a just social order.' ${ }^{\text {To }}$ Plato, justice meant every individual should assign a place in society according to one's natural aptitudes and skills. He says that justice is 'one class, one duty, and one man one work' and says any interference or any kind of interchange in job between three social classes would bring harm to state and should be considered as injustice. it is the virtue of the soul. Aristotle considered that constitutional government by insisting on distributive justice through law could usher in happiness and welfare. ${ }^{5}$

Roger Cotterrell says "Justice is a perception of social relationship in balance. It is one aspect of sense of social cohesion or integration. ${ }^{6}$ " He shows his favour towards to

[^4]sociological interpretation of legal ideas in order to reframe social relations on appropriate ways.

In Indian perspective, the term justice includes both procedural and substantive. The former speaks about the rules of court procedures and mechanism what is otherwise known as natural justice and the latter says about the making of provision for social assistance. Benefits, facilities, concessions, privileges and special rights, to those who deserve and need.

## Idea of social justice:

Social justice can be expressed in terms of a philosophy that speaks about of the concept of distributive justice to the wealth, privileges and advantages that accumulate within a society or a state. There have been two major conceptions of social justice out of that one embodies the nation of merit and desire, the other those of needs and equality. The first conception involves eroding of hereditary privileges and an opening of a society in which people have the chance to display their desires. It can be expressed in equality of opportunity and careers open to talents. The second conception very clearly speaks that goods should be allocated according to each person's varied needs. As the main intention is to make people materially equal, it entails an idea if equality.

So far as the term social justice is concerned it came into limelight only during the French Revolution where it is explained in terms of liberty, equity and fraternity. Thus the notion of social justice postulates clearly that when the question of merit deserves attention, the demand of the need of the oppressed cannot be ignored. The justification behind meeting the needs of oppressed is that they arise, out of deprivation and exploitation of the system. Hence it has a wider connotation and aims at removing all kinds of
inequalities and affording equal opportunities to all citizens in both social and economical affairs. It is a bundle of rights balancing wheel between haves and have- not. So in general, social justice can be defined as "The rights of the weak, aged, destitute, poor, women, children and other underprivileged persons" that creates just and fair social order to one and all. In other word it can be said as a revolutionary idea which includes both the economic as well as social justice.

According to Utilitarian, social justice is being one of the dimensions of justice which stands for fraternity, with a view to create such human social conditions which ensures free and fair development of all human being ${ }^{7}$. In fact it gives preferential treatment for creation sections of the population who has been deprived of certain values for ages, with a view to bring them on equal footing with other sections of the population.

According to John Rawl, the concept of social justice refers to all social primary goodsliberty and opportunity, income and wealth and the basis of self respect are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favoured ${ }^{8}$. " Social primary goods" specified by Rawls are of particular importance, for the fair distribution of them, namely liberty and opportunity, income and wealth and basis of self respect in a society will undoubtedly help to achieve the much needed social justice. Another aspect of his theory is that while emphasis on the equal distribution of the "Social primary goods" he envisages "an unequal distribution" of the said "social primary goods" if such unequal distribution goes "to the advantage of the least favored". In envisaging such "unequal distribution of the social primary goods to benefit the least favoured" in the society, he rightly realized that equal
distribution of the "social primary goods "in an unequal or hierarchical society would result in perpetuating the already existing inequality and the social justice would become a cry in the wilderness. The "least favoured "in every society must be given initial advantage to compete with the most favoured in the society by the unequal distribution of "social primary goods' to the advantage of the least favored. In enunciating this view, Rawls seems to have anticipated the doctrine of "Protective Discrimination" embodied in the constitution of India. John Rawls considered justice as central to the legal system or rather to the civilization itself 9 . Reiterating Aristotelian concept of equality amidst equals or in proportion to equal conditions in the matter of opportunities and liberties, he regarded that any deviation from the rule is justified only for giving better protection of the least advantaged individuals or class of persons in the society.

Another important juries, whose writings have great impact on the concept of social justice is Roscoe Pound. He classified three legally protected interests; they are Public interest, Social interest, and Private interest ${ }^{10}$. In his social interests he enumerates six important "social interest ${ }^{111}$ and his sixth principle of social interest is very relevant to the concept of social justice. According to his sixth principle, there is social interest in the individual human life, which is described by him as the claim or want or demand involved in civilized society that each individual be able to live a human life therein according to the standards of the society. This principle is considered as by Roscoe Pound as the most important of all.

## In view of Justice K. Ramawsamy:

"'Social justice' is an integral part of justice in the generic sense, justice is the genus, of which social justice one of its species, social justice is a
dynamic devise to mitigate the sufferings of the poor, weak, dalits, tribals and deprived sections of the society and to elevate them to the levels of equality to live a life with dignity of person. Social justice is not a simple or single idea of a society but is an essential part of complex social change to relieve the poor etc. from handicaps, penury to ward off distress and to make their life livable, for greater good of the society at large. In other words, the aim of social justice is to attain substantial degree of social, economic and political equality, which is the legitimate expectation and constitutional goal. In a developing society like ours, steeped with unbridgeable and ever widening gaps catalyst, rub icon to the poor etc to reach the ladder of social justice."

Since social justice is a part of the scheme of justice itself, such special measures shall neither be disproportionate nor is arbitrary .It a social happiness which is guaranteed by a just social order.

In India, The Supreme Court has also explained the concept of social justice i.e. the constitution commands "justice, liberty, quality, and fraternity as supreme values to usher in the egalitarian social, economic and political democracy". As observed by the Hon'ble court in M. Nagraj " social justice is concerned with the distribution of benefits and burdens. The basis of distribution in the area of conflict between rights needs and means. These three criteria can be put under two concepts of quality namely "formal equality" and "protective equality" Formal equality means that law treats every one equal. The concept of egalitarian equality is the concept of proportional quality and it expects the states to take affirmative actions in favour of disadvantaged sections of society within the frame work of democratic policy. ${ }^{12}$

Justice Krishna Iyar a former judge of the
supreme court of India once said, "Social justice is not but conscience, not verbal borrowing from like documents but the social force of the supreme law". Social justice is people oriented; legal justice is canalized, controlled and conferred by law ${ }^{13}$. It is the product of social injustice which seeks to remove all social and economic inequalities and ensure equality of status and equality of opportunity.

Although, the ward social justice is not defined in the Indian constitution but it is relative concept taking in its wings the time and circumstances, the people their backwardness, blood, sweat and tears ${ }^{14}$.

## The creator's contribution:

In India, the Constitution considers state as a form of social welfare organ which can meet the needs of the Indian people. The fathers of the Indian Constitution had the dream of a new social, economic and political order, the soul of which was social justice. Through the Constitution they have brought a renaissance in the concept of social justice which weaves a trinity of it in the preamble, the fundamental rights, and the directive principles of state policies and this trinity is the "the core of the commitments to the social revolution ${ }^{15}$. This is the conscience of our Constitution. The preamble of the Indian Constitution is the mirror of social justice. It provides social, economic and political justice to the citizen of sovereign, socialist, secular, democratic, republic of India.

Ambedkar being the chief architect of the Indian Constitution was fully aware of the existing pattern and problems of the society and their conflicting interests. Through his Words and works he tried his best to reflect the same in its true spirit by means of the legal frame work for the upliftment of the downtrodden sections of

Indian society in various relevant provisions of the Indian constitution. The Provisions which aims at preventing discrimination and promoting social justice are the Fundamental Rights - Article 14 guaranteeing equality before the law and equal protection of law, Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 17 calls for abolition of untouchability. Besides these the Directive Principles of State Policy are designed to secure social justice. Although this part of Constitution is not enforceable by any court ${ }^{16}$. However the principles laid down there are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Other Articles for the upliftment of depressed classes include. Article 330 reservation of seats and representation for SCs and STs in the Lok Sabha. Article 332
reservation of seats for SCs and STs in the state assembly. Article 334 reservation of seats in all Government bodies. It was his prime concern that the prime duty of a state is to ensure operation of all legal system promote so that it will excess to every citizen and nobody will be denied to any economic or any other social disabilities. But more than six decades experience show that unfortunately state has been failed to protect and safeguard the interests of the weaker sections of the society. So Dr. Ambedkar had rightly added one thing by saying that the task cannot be successfully accomplished unless it was carried out with a fuller degree of sincerity of politician, judges and bureaucrats combined with the cooperation of the common people.

Amberkar's quest for social justice can also be visualized in the philosophy, policy and ideals of the constitution of India. He had of the opinion that social justice can be dispensed in a free social order in which an individual is end in itself.

Therefore he fought relentlessly to establish a society based on democratic ideas of liberty, equality and fraternity. He was always in favour of establishment of socio-economic and political equality as a concrete policy. According to him, it is quite essential to realize that political democracy cannot be succeed where there is no social and economic democracy. So he pleaded the realization of economic and social democracy in India. Democracy for him was not a form of Govt., but a form of social organization. ${ }^{17} \mathrm{He}$ used to say no doubt it requires the very existence of strong opposition, equality before law and honest administration, observation of constitutional morality and public conscience. Moreover the success of democracy depends upon the person who constitutes, develop and mastermind it, i.e. the man behind the democracy. ${ }^{18}$ His philosophy was occupied with social amelioration, political enlightenment and spiritual awakening. In this way he advocated the concept of state socialism. His concept of state socialism is different from the concept of Marxist socialism. His state of socialism is not based on bloody revolution. He believed that bringing socialism is the duty and responsibility of the state and it is the state shall provide protection against economic exploitation and shall work towards making egalitarian society.

In concise, the real contribution of Dr. Ambedkar is reflected in the protective discrimination scheme of the government envisaged under some provisions of Part III and Part IV dealing with the constitutional mandate for the schedule caste and schedule tribes and other backward classes. The Article 15(4) and Article 16(4) of Part III and Part XI and schedule V and VI dealing with upliftment of schedule caste and schedule tribes speak clearly about the substantial contribution of Ambedkar for the
development of untouchables. He was very much concerned and serious about this and towards the overall development and welfare of the weaker sections of the society. The contents of Ambedkar's concept of social justice included unity and equality of all human beings, equal worth of men and women, respect for the weak and the lowly, regard for human rights, benevolence, mutual love, sympathy, tolerance and charity towards fellow being. Humane treatment in all cases, dignity of all citizens, abolition of Caste distinctions, education and property for all and good will and gentleness, He emphasized more on fraternity and emotional integration. For this purpose he fought relentlessly for their betterment and showed a path of progress for the depressed section of people through constitutional reforms. He was of the view that social justice alone could lead to social harmony and social stability. It was his belief that a democracy which enslaves the class that is devoid of education, means of life, any power of organization, intelligence, is no democracy but a mockery of democracy. According to him social and economic democracy can only make political democracy meaningful. He had emphasized on humane treatment in all cases dignity of all citizens, abolition of Caste distinctions, education and property for all and good will and gentleness. Moreover he has emphasized more on fraternity and emotional integration. His view on social justice was to remove man-made inequalities of all shades through law, morality and public conscience; he stood for justice for a sustainable society ${ }^{19}$.

Ambedkar believed that everyone has some value contribution in the civic order, in which he lives. Therefore, everyone must have an equal share in the determination or making of the law of his land. He demands that the protection of law, equally and ethically, be accorded to every
member, without any distinction. It was his strong belief that the rights are equal and common to all humans. He used to say that, we are demanding equal rights which are the common possession of the entire humanity but due to inhibitions created by the Shastras we have been denied these basic human rights. He further says that rights are protected not by law but by the social and moral conscience of society. If social conscience is such that it is prepared to recognize the rights, which law chooses to enact, rights will be safe and secure. But if the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the word. The equality before law is in the main foundation social equality. The economic equality emphasizes the quality of opportunity. It is a legitimate demand of the present generation, worth and works. He suggested that the state controls through the law of constitution. It can provide everyone with full equality of opportunity as one part of social justice. In this case, state socialism is a worthy proposition, which envisages the placing of some economic restraints by the state upon the owners of the means of production everyone with full equality of opportunity as one part of social justice.

It was his view that individual and society is supplement and complement to each other and thus both gets strength and benefit from each other. ${ }^{20} \mathrm{He}$ was in favour of that establishment of socio-economic and political equality as a concrete policy. His concept of social justice is based on unity and quality of all human beings, regards for human rights, benevolence, mutual love, sympathy, tolerance and charity towards fellow beings. He had a firmly belief that people should not only get political and economic freedom but also get social justice so that an era of social inequalities should end in free India, irrespective
of caste, creed, and party politics. ${ }^{21} \mathrm{He}$ emphasized more on fraternity and emotional integration. His view of social justice was to remove man-made inequalities of all shades through law, morality and public conscience. To him real democracy was a social democracy. He wanted that there must neither be an oppressed class nor a suppressed class. He preached that 'worth' and not 'birth' should shape the life of the individual in any country. ${ }^{22}$

To conclude, Dr. Ambedkar was a towering figure of astonishing vision and mission which spoke against social and economic inequalities and worked all his life the upliftment of the depressed class. A bare perusal to his words and works it shows that he was much concerned for invoking constitutional means for assuring social justice by wiping out grave socio-economic injustice writ large on the face of India. He wanted such a society free from social vices and economic infirmities of inequality which consequently erode the social fabric of a society culminating in its disintegration by relentless simmering of large majority of have-nots and social ostracized. In this way he had given the whole responsibility to state to do social justice with oppressed communities. But what our experiences show that sometimes state has failed to fulfill its responsibility. Consequently, India is facing many internal problems like growing caste tensions, Naxalism etc in many parts of the country. So he has rightly said that rights cannot be protected by laws but the social and moral conscience of society. If social conscience is such that it is prepared to recognize the rights, which law chooses to protect rights will be safe and secure. If the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament no judiciary can guarantee them in the real sense of the term. Hence, his main emphasis was that Indians should
develop character and integrity in economic and social fields for qualitative change in life to achieve the goal of democracy. He believed that law is an important powerful weapon to fight against discrimination. Dalit and non-dalit community shall come forward to understand of his idea. In this way he was much concerned about over all development of vulnerable section of the Indian society and demolished exerting castes discrimination by enacting constitution, and continued his struggle through his life to eradicate sorrow and suffering from the lives of the people to ensure both social and economic prosperity. Therefore, his notion of social justice is relevant in contemporary Indian society to accomplish just society within the framework of constitutional and legal methods. It means that he wanted people should not only get political and economic freedom but also get social justice as well so that an era of social inequalities should end in India. Let us realize the said value and become conscious of the need of the hour by participating in formatting the democratic values to bring heaven on earth. It is high time for all of us to see that with due deference to the noble soul of the great son of India. As true Indians we should take serious note of the 'enemies within' and try our level best to frustrate the evil and treacherous designs by holding the country together.

## Endnote

1 Dr. Susanta Kumar Shadangi, Asst Prof. ICFAI University Dehradun.
2 Mr.Atul Gulati, Advocate by profession and imparting training for Judicial Examination aspirants., Dehradun.
3 Surendra singh " Dr. Ambedkar contribution to social Justice", Rawat pub, 2005, P. 78

Ibid. P. 81.
5 Aristotle, Nichomachean Ethics.
6 Roger Cotterrell, " Why must ideas be interpreted Sociologically? " 25 journal of law and society 171 extracted in MDA Freeman.
7 Nazzer. H. Khan, " B. R. Ambedkar on federalism, ethnicity and gender justice" Deep and Deep Pub, New Delhi, P. 151.
8 John Rawl's " theory ofjustice" Universal Law Pub. Delhi, 2002. P. 44.
9 John Rawl 's, Theory of Justice (1972) at pp. 1,303.
10 Friedman W. "Legal Theory" 5th Edn. Universal Law Pub. Delhi, 2002, P.336.
11 Ibid. P. 337.
12 M. Nagaraj v. Union of India, (2006) 8 SCC: AIR 2007 SC71.
13 Krishna Iyar "B.R. Ambedkar Centenary, Social Justice and the Undone vast Justice" B.R Pub. Delhi, 1991, P. 141.
14 Mohamed Shabbir "Ambedkar on Law, Constitution and social Justice" Rawat Pub, Jaipur, 2005, P. 130.
15 Ibid,p. 131.
16 Article 37 of the Constitution of India,
17 B.R. Ambedkar States and Minorities (1952), P. 125

18 M.S. Golwalkar, Bunch of thoughts, First Edition, p. 352.
19 Purohit B.R, Sandeep Joshi, "Social justice in India" Rawat Pub, Jaipur, 2003, P.189.
20 See M.S Golwalkar, Buch of Thoughts, P. 20.

21 G.S. Lokhande, Bhim Rao RamjiAmbedkar, A study in social Democracy (1982), P.XI.
22 W. N. Kuber Builders of New Indian (First Edition) P 32.

# "Role of Working Capital Management in Liquidity of the Indian Ceramic Industry- A Primary Study" 

*Mr. Kalpesh U Suthar
**(Dr). Paresh Shah,

The purpose of this study is to examine the role of working capital management in Liquidity of Indian ceramic industry. In every business working capital management is most important act to continuation of business activities; to achieving business goal. The presented paper includes the explanation of primary knowledge of Working Capital Management in all types of companies. In this study, working capital management is defined using the argument of previous studies.

Key Words: Working capital management, Liquidity, Ceramic Industry

## Introduction:

In this paper researcher explained role of working capital management in ceramic industries using the previous study and other references. Every company is run their activities using the working capital. In traditional management method; company feel absence of working capital management. But in modern approach of management, Working capital management is essential and academic act to run business and to goal achievement of any company. "Working capital management is the art - and increasingly the science - of organizing a company's short term resources to sustain ongoing activities, mobilize funds and optimize
liquidity1." This paper includes 15 review of paper regarding comment on role of working capital management in liquidity. Further study is as follow.

## Objectives of study:

The general objective of this study is to examine the role of working capital management in ceramic industries and to know how it examines by various researcher and accountant.

## Limitation of study:

The study is based on review of literature; research paper of the previous study and other references. So it may be not explain proper effects of working capital management; or may be the

[^5]periodical changes affect to this study. In case of unavailability of research paper on ceramic and granite industry of working capital management; other paper will be studied and explained like common phrase.

## Review of literature:

- Dr.R.Kavitha and Dr.R.Shanmugam (August,2016) studied on the Impact of capital expenditure on working capital management for the period of 2004-05 to 2013-14. Study paper based on secondary data. Sample size of 21 large pharmaceutical firms of India, with the use of various ratios (i.e. NLB, WCR, CAPEX etc.) and the statistical tools. They compared dependent and independent variables through correlation analysis. Output of the study report are (1) Net liquidity balance, W.C. requirement and Capital expenditure show high variation. (2) Positive correlation seems between Net liquidity and OCASH and G.R. (3) Negative correlation seems between Net liquidity balance and LEV.
- George William Collins (Octobr, 1946) wrote an article regarding "Analysis of Working Capital" in publication of American Accounting Association "The Accounting Review(Vol. 21 No.4)" with the illustrative presentation and show summery of working capital with various transaction affected to the WC by using various comparatively tables and forms like Balance sheet.
- James A. Gentry and Other (SpringSummer, 1979) wrote a paper on 'An International Study of Management Perceptions of The Working Capital Process' for the period of December-1974 to March-1975 to study short term resources. They collected primary data of 500 industry by interview and secondary data of published data. They have studied on working capital management with accounting tools like
analysis of variance test, cash statement and statistical technique like chi-square and ANOVA for determinate of related objectives. The result shows that short run objectives are not related to long run financial management.
- Greg filbeck and others(spring, 2007) had worked on "Working Capital survey(of selected firms work for shareholder)" by using secondary data to find out investor view in investment regarding working capital with examine of stock market. They have tested for 1997 to 2000 of various company and prove that market price of shares are dependent on working capital; it shows that the investors are use working capital information to invest in the company.
- Colin park(July, 1951) studied on working capital and the operating cycle; for the year ended on December 31st,1950. Colin had computed bulk of product to find operating cycle; arithmetic averages and weighted averages are also used on current and non-current assets.
- Joseph A. Mauriello(Jan, 1962) wrote a report on the working capital concept - A restatement on the basis of AICPA pronouncement and illustrative explanation for presenting operating cycle and non-operating cycle items; with use of the current assets and current liabilities.
- James L. Gibson(July, 1964) review the paper on working capital; worked by Colin Park and John W Gladson. He compared the both paper and given classification of wealth (i) Consumable and (ii) Secondary; for make recommendation omit intangibles, use current exchange value and make appropriate adjustment to approximate real income.
- Surbhi Jain and Other(July, 2017) have wrote on "Impact of capital structure on profitability of Indian manufacturing industries for
the period of 2011 to 2015 , study is based on secondary data using a panel regression model (fixed effect regression and random effect regression). Short term debt and Long term debt are compared to total capital employed. Result of the study is shows negative impact of capital structure on profitability. The theory proposed by modi gilani and miller(1963); shows the firm should use more debt capital as possible to maximize its value, does not hold true in the context of Indian manufacturing companies.
- Divahar Sundar Nadar and Other(April, 2017) have studied on "An empirical study and analysis of the capital structure and working capital of Indian textile industry" for the period of 2006-07 to 2015-16 with secondary data from BSE and HDFC web sites to analysis of trend and component analysis for capital structure and working capital. Result of the study shows major working capital is locked in inventory and receivable(i.e. debtors). So they demanding more cash as working capital. Thus it can said that Indian textile sector need efficient effective and economic working capital management.
- Vatsal and Ruchi(August, 2014) studied on "Relationship between working capital management and profitability: A comparison of steel and cement industries of India" with secondary data from company's web site and moneycontrol.com for the period of 2009 to 2013 using pearson's correlation and linear regression as statistical tools. They presented analysis by descriptive and quantitative. The paper shows both the types of industry have same relationship between working capital management and profitability as finding of $\operatorname{Deloof}(2003)$, Shahid $\operatorname{ali}(2011)$ and vida et $\operatorname{al(2011)}$.
- v Nirmal Chakraborty(February, 2015) studied on "working capital management
and its impact on liquidity and profitability: An empirical study of Britannia industries" using published data in annual report of the company for the period of 2000 to 2013. Paper includes use of technique of ratio analysis and spearman's rank correlation to find out relation sheep between liquidity and profitability. Paper includes uses of 'T' test. Paper presented current ratio, quick ratio and net profit margin; which is not satisfactory. Company's credit policy is found to be better. Inventory holding position is much better. There are positive relationship between liquidity and profitability.
- M. Sumathy and S. Seetha Lakshmi(March, 2015) studied on "working Capital Structure and Liquidity Analysis of Oil and Gas Industry" using the data five oil and gas industry of India, Data was collected from the web site of moneycontrol.com. Paper contain various ratios, averages and ANOVA by MS excel software. Conclusion show no sound liquidity position among the oil and gas industry.
- R sangitha and N saravanan(October, 2016) studied on "working capital management in cement industries in ariyalur -A comparative study" for the period of 2011 to 2015 ; is quantitative research based on secondary data from moneycontrol.com(web portal), selected company's websites, books and research report. The study of working capital management of cement companies were analysed by net working capital, current assets to total assets ratio and descriptive statistics. Analysis are presented through tables and various types group. Paper suggested that the companies should maintain good working capital management.
- Aslam and Dr.Aziz(July, 2016) studied on "Impact of working capital and firm size on firm performance: An evidence from BRIC
automobile industry" for the period of 2000-2015; data was collected from The Stock Exchange Karachi of automobile listed 25 firms/company of BRIC. Study is based on five variables- DOL, Sales log, DFL, CR and EBIT using descriptive statistics table, ANOVA and Regression analysis table. Co-efficient correlations of financial lease shows positive impact, operating lease shows negative relations and size of the firm is directly related to the performance and growth of the firm.
- Subrata Mukharjee(Sept-Oct, 2016) has worked on "Working capital management of ACC limited" using 10 years secondary data of 200405 to 2013-14. Study includes various ratio using secondary data from final account of ACC ltd. Study includes the use of regression analysis to compare liquidity factors and profitability factors using co-efficient of inventory, turnover, current ratio, working capital turnover and sales; proved that there are some relation between working capital and profitability. Company has low cost equity fund so, it cannot use Debt. Management is using the internal sources to finance.


## Indian ceramic industries:

Ceramics also known as fire clay is an inorganic, non-metallic solid article, which is produced by the art or technique of heat and subsequent cooling. Ceramics is a diverse industry and contains several categories of products, including sanitary ware, refractories, cement, advanced ceramics and ceramic tiles. Ceramic products like crockery, sanitary ware, tiles etc play a very important role in our daily life. This is because, apart from their decorative look, ceramic products are primarily hygiene products. This is also one of the chief reasons for their wide usage in bathrooms and kitchens in modern households to medical centers, laboratories, milk booths, schools, public conveniences etc. The ceramic
industry has a long history, with the first instance of functional pottery vessels being used for storing water and food, being thought to be around since 9,000 or $10,000 \mathrm{BC}$. Clay bricks were also made around the same time. The ceramic industry has been modernizing continuously, by newer innovations in product design, quality etc2.

## Working capital management:

Working capital management is managerial work to maintain daily finance. In other word working capital management is the management of the short-term investment and financing of a company. Main aims of the working capital management are adequate cash flow for operation and most productive use of resources. There are so many factors affects to WC. i.e. Company size and growth rates, Organizational structure, Borrowing \& Investing position, Banking facilities, Rates of interest, Economy etc. For long, the discipline of working capital management involved around manufacturing and trading as these were the dominant economic activities of the time. Net working Capital is based on 'Gone concern approach' and 'Going concern approach3' (A.Doukas, 2015)

## Liquidity:

Liquidity refers to a company's cash position and its ability to pay its bills as they come due. The phrase "Cash position" is not limited to cash on hand and in the bank. It includes access to bank loans and short term investment as well. Liquidity should not be confused with profitability or net worth; a company could earn accounting income with significant assets and yet go insolvent for lack of working capital4.

Working capital cycle is very important to determination of WC. And the duration of WC is depending on the nature of business. For example XYZ co. holds raw material for 45 days, it gets
credit from supplier for 15 days, production process needs 10 days, finished products residue in store for 25 days; so total WC cycle: $45+15+10+25=95$ days.

Figure 1: Working Capital Cycle

## Conclusion:

profitability, size of the firm, type of the company or firm, cash flow, sales growth and level of leverage. After all over it can be says that the effected factors are so many but it is depending on working capital manager or financial manager to proper use of financial tools. Skilled, circumspect and qualified finance manager can manage working capital properly. It can be seen in study of ACC Ltd. Management is efficiently managing the components of working capital.


Working capital management is a part of a general enterprise strategy to its value maximization. Working capital includes raw materials, work in progress materials, finished goods inventories, account receivable and operational cash balance. Thus it is necessary to management of all particulars of working capital. Working capital management is related to firm's

Study of oil and gas industry conclude the nagative result of variable taken in it. Working capital management plays a critical role in handling day-to-day affairs of cement industries and in study of steel and cement industries; impact of profitability is also seems.

## Bibliography:

- A.Doukas, J. (2015). The fundamental of
financial statement analysis as applied to the coca-cola company. wiley: Business expert press.
- Bhattacharya, H. (2014). Working Capital management. In H. Bhattacharya, Working Capital management (p. 24). Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd.
- Chakraborty, N. (February-2015). Working capital management and its impact in liquidity and profitability: An empirical study of Britania industries. IJMIE , Vol. 5, Is-sue-2.
- Kamal Naser, R. N.-H. (January-2013). Factors influencing corporate working capital management: Evidence From an emerging economy. Journal of Contemporary Issues in Business Research , 5-8.
- Laffer. (1970). WCM.
- lakshmi, D. M. (2015). Working capital Structure and liquidity analysis of oil and gas industry. Zenith international journal of business economics and management research.
- Michalski, G. (April-2014). Value-based working capital management: Determining Liquid assets levels in Entrepreneurial Environment. Europe: Grzegorz Michalski.
- Mukharjee, D. S. (Sept-Oct 2016). Working capital management of ACC ltd. TRANS Asian journal of marketing and management research .
- N.Saravanan, R. a. (October-2016). Working capital management in cement indus-
tries in ariyalur- a comparative study. Zenith international Journal of business economics and management research, vol. 6(10) 1-10.
- Other, S. J. (July-2017). Impact of capital structure on Profitability of Indian manufacturing firms. Asian Research Consortium , Vol.7, issue-7 (299-306).
- plewski, M. a. (2006). Working capital management.
- Preve, L. A. (2010). Working capital management. New York: Oxford University press.
- Sagner, J. S. (2011). Essential of working capital management. New Jersey: John Wiley and sons.
- Sagner, J. S. (2010). Essentials of working capital management. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Sagner, J. S. (2014). Working Capital Management. In J. S. Sagner, Working Capital Management (p. 17). Hoboken, New Jersey: John Wiley \& Sons.
- sagner, J. (2014). Working capital management. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Sharma, D. S. (Auguest-2014). Relationship between working capital mangement and profitability: A comparision steel and cement industries of India. IJMIE , Vol-4, Issue 8.
- www.investopedia.com. (n.d.).


# Nutrition and Health Promotion in Adults 

Archanaben Himmatsingh Rajput*


#### Abstract

During recent decades, the concept of health promotion has become a legitimate part of health care because of the aging of the postwar baby boom generation. As this population ages, the potential strain on health care systems will increase because the greatest use of health care services occurs during the last years of life. In older adults there are many correctable health factors that can be assessed through screening protocols. Hypertension, cholesterol, hearing, vision, diabetes, and cancer screening are well integrated into health promotion programs; nutrition promotion programs are not as well integrated. Reluctance to develop health promotion programs for older adults exists because of a perception that they would not follow such plans or change their lifestyles. However, longitudinal studies have shown that health promotion activities extend the number of years of health in older people although the relationship weakens in older age. Changes in diet and exercise patterns are most effective in the prevention of nutrition-related conditions when they are instituted early in life, but positive effects can occur at any age. If nutritional interventions are instituted early, a substantial reduction in health care expenditures may result from a decrease in the incidence or the delayed onset of these conditions. Changes in behaviors (reducing salt and fat intake) were positively associated with a belief that consuming a healthful diet would contribute to better health. The use of a variety of adult education theories and models will enhance behavior changes that lead to more healthful habits and enable a health educator to be successful in effecting change.


## Introduction

In recent decades the concept of health promotion as a proactive activity has become a legitimate part of health care. The publication of the U.S. Public Health Service agenda, Healthy People 2010, laid out guidelines to support achievement of a vision of improved health for all Americans ${ }^{(1)}$. Changes in diet and exercise patterns are most effective in the prevention of nutrition-related conditions when they are instituted early in life, but positive effects can
occur at any age. Health promotion activities, including changes in dietary habits, can contribute to an increase in life expectancy and better health and can be incorporated into routine care for all older adults ${ }^{(2)}$. Primary prevention, used to prevent the onset of disease, may be a lesser strategy with older adults; secondary prevention, used to identify and treat or cure diseases in their presymptomatic stage or to prevent the progression of disease may be more appropriate and successful for this age group ${ }^{(3)(4)}$.

[^6]Health promotion is an important focus in the present health care environment. As the population ages, the potential strain on health care systems will increase because the greatest use of health care services occurs during the last years of life ${ }^{(5)(6)}$.

Older women are a particular target group because they live, on average, 7 years longer than men and tend to have disabilities during their later years ${ }^{(5)}$. The conditions that contribute the most to disability are heart disease, cancer, stroke, fracture, pneumonia, osteoarthritis, and cataracts, almost all of which may be affected by nutritional interventions ${ }^{(3)(7)(8)}$

Any preventive health care or health care promotion should be based on recommendations derived from sound research or a preponderance of epidemiological data. Conditions that are associated with nutritional habits and that may respond to secondary prevention strategies include obesity, hypertension, diabetes, osteoporosis, and cardiovascular disease ${ }^{(9)}$.

There is some reluctance to develop health promotion programs for older adults because of a perception that older adults will not follow such plans or change their lifestyles. Questions about the willingness to alter health behaviors are certainly legitimate. However, longitudinal studies have shown that health promotion activities extend the number of years of health in older people, although the relationship weakens in older age.

One way to assess the likelihood of instituting change is to examine health beliefs of older adults to determine whether there is a relationship between beliefs and behaviors. Changes in behaviors (reducing salt and fat intake) were positively associated with a belief that consuming a healthful diet would contribute
to better health. The use of a variety of adult education theories and models will enhance behavior changes that lead to more healthful habits . For older adults, setting goals through a collaborative arrangement that becomes a partnership between the individual and the health care professional may contribute to greater adherence to a health promotion plan because the older individual has participated in setting the goals and the program is individualized. Successful programs build on existing social support systems and cultural or ethnic beliefs or traditions. Peer educators, particularly if they have a background similar to that of their clients, often are positive role models but may require training and nutrition information from expert coaches.

Given the opportunity to obtain information and accessible health services that focus on changing health behaviors to improve health status, lower the risk of disability, and improve quality of life, elderly people will participate in health promotion programs and make changes that improve their health behaviors Studies indicate that there is a benefit to health promotion and a reduction in health care costs for those who are willing to make changes.

In a series of studies that examined health promotion programs for rural elderly adults without easy access to health services, Medicare beneficiaries were offered disease prevention and health promotion services including smoking cessation, physical activity, nutrition, alcohol counseling, and immunizations. The investigators found that rural elderly adults will participate in health promotion programs if they are encouraged to do so by their physicians, if it is paid for by Medicare, and if they have post-high school education. An essential component of these programs involves altering nutritional behaviors to achieve goals that include lowering cholesterol,
managing weight, increasing dietary fiber, and increasing the consumption of fruits and vegetables.

## Diet as a Factor in Health

Diet is a major factor in the development of conditions and diseases, including non-insulindependent diabetes, coronary heart disease, atherosclerosis, stroke, and cancer- 5 of the 10 leading causes of death in the United States. There is much speculation that if nutritional interventions are instituted early, health care expenditures will be significantly reduced as a result of a decrease in the incidence or the delayed onset of these conditions.

## Dietary Fat and Cholesterol as Risk Factors

Despite public health messages that focus on reducing fat intake (and, theoretically, decreasing total energy intake at the same time), the incidence of obesity in the American population has increased. There is strong evidence that obesity is associated with cardiovascular risk as well as a higher incidence of hypertension, hyperlipidemia, and diabetes in both older men and women.

Several risk factors for coronary heart disease are, for the most part, the same for middle-aged and elderly adults. Female gender has a positive effect up to middle age, but that influence dissipates in later life. Although the influence of total cholesterol as a predictor of relative risk for coronary heart disease decreases with age, levels of total, low-density lipoprotein (LDL), and high-density lipoprotein (HDL) cholesterol are still strong predictors of absolute coronary disease risk. Data from the Framingham study and the Multiple Risk Factor Intervention Trial demonstrate that attributable risk (the risk of those with the lowest cholesterol subtracted
from those with the highest cholesterol) increases with age although relative risk decreases. In the Framingham study, data indicate that for a $1 \%$ rise in cholesterol there is a $2 \%$ rise in coronary artery disease (CAD), yet for a $1 \%$ increase in HDL cholesterol levels there was a $2 \%$ fall in CAD. Castelli reports that most physicians aggressively treat patients when cholesterol levels are above $300 \mathrm{mg} / \mathrm{dl}$, but the majority of heart attacks occur in individuals who have cholesterol levels between 200 and $250 \mathrm{mg} / \mathrm{dl}$. Strategies to increase HDL levels while lowering LDL cholesterol to the total cholesterol:HDL cholesterol ratio of 3.5 or less are recommended. There appears to be a greater benefit or decrease in attributable risk associated with a decrease in an elevated cholesterol to the midrange of cholesterol levels and less gained by lowering cholesterol levels to below the midrange.

Contradictory evidence-a lack of association between cholesterol and coronary heart disease mortality and morbidity in elderly adults-has been reported by others.

## Heart Disease Prevention

Diet is a primary intervention in the prevention of heart disease. Whether dietary interventions will have a measurable benefit in older people has been explored on a limited basis; most intervention trials are conducted on highrisk younger adults. One trial that included elderly subjects (age range $50-89$ years) was a Veterans Health Administration study that took 8 years to test a cholesterol-lowering diet ( $40 \%$ of energy from fat; two thirds of fat from vegetable sources and one third from animal sources). Although there was less than complete compliance, the results indicated a decrease in cholesterol levels in both middle-aged and elderly subjects if their baseline cholesterol was $233 \mathrm{mg} / \mathrm{dL}$ or higher. Subjects who had a baseline cholesterol below $233 \mathrm{mg} / \mathrm{dL}$
had no measurable change in their cholesterol levels. The benefit of the dietary intervention appears to be a reduction in atherosclerosis and coronary heart disease mortality.

Other intervention programs that included or were specifically targeted at elderly subjects also demonstrated a reduction in risk factors for cardiovascular disease. The Minnesota Heart Health Program included elderly subjects in communities in Minnesota, North Dakota, and South Dakota. The results of this study indicated that detectable disease rate differences close to the study goal of $15 \%$ were achieved after an intervention and education program that spanned a 10 -year period. The endpoints included reduction in serum cholesterol, systolic blood pressure, smoking, and saturated fat intake that contributed to a decreased rate of death from coronary vascular disease and stroke; stroke mortality was not affected.

Another community-based study, the Australian North Coast Cholesterol Check Campaign, demonstrated that nutrition counseling and physician referrals contributed to a reduction of blood cholesterol levels in a hypercholesterolemic population. The program strategy was to screen, counsel, refer, and retest participants. Other investigators suggested that a 5\% reduction in cholesterol levels in Australia would save millions of dollars per year in medical costs; costs for the program were a fraction ( $\$ 100,000-\$ 150,000$ ) of the projected savings. Participants in the Australian North Coast Cholesterol Check Campaign reduced their cholesterol $6 \%-10 \%$ and maintained lower levels for at least a year.

The Rural Health Promotion Project, an intervention study conducted with Medicare beneficiaries in Pennsylvania, reported a significant reduction in serum cholesterol levels
with a medication intervention. The reduction in serum cholesterol was $6 \%$, approximately 16 mg / dl, which would be consistent with a $12 \%-18 \%$ decrease in heart attack risk; however, those who demonstrated the greatest decrease in serum cholesterol were those who had the highest risk and were treated most aggressively with medication. Mortality rates were not reported.

Cumulative evidence from epidemiological, clinical, and laboratory studies has led to recommendations of a diet low in saturated fat and cholesterol for the prevention or treatment of coronary heart disease. The question remains as to whether treatment to lower cholesterol is reasonable for elderly individuals. Some evidence indicates that cholesterol-lowering therapy may improve quality of life rather than extend life expectancy. Often, older individuals have concurrent chronic conditions that may preclude changes in diet or the inclusion of additional medications. For reasonably healthy elderly adults, cholesterol-lowering may extend their healthy years. In a Danish prospective study that followed postmenopausal women for 12 years, the investigators found that a measurement of serum total cholesterol gives a good estimate of long-term cholesterol status, thereby identifying those for whom early intervention should be considered. Individuals who have only a few risk factors can be treated conservatively with diet and exercise. The American Heart Association (AHA) Step 1 diet is generally recommended, but for such a regimen to be successful in elderly individuals, the diet must be easy to follow and nutritionally adequate. In an examination of the effects of the Step 1 diet followed by a weightloss regimen in postmenopausal women, the investigators found that although the Step 1 diet improves lipoprotein lipid profiles of obese postmenopausal women, weight loss is necessary
to reduce risk factors of obese postmenopausal women with normal lipid levels Others found that a weight-reduction diet with exercise affected measures of body weight but not blood lipid profiles ${ }^{(40)}$. In another study conducted on obese middle-aged and older men, the AHA Step 1 weight-maintenance diet contributed to a reduction of lipoprotein lipid levels but HDL cholesterol levels decreased as well; when weight loss was added to this regimen, HDL cholesterol levels were preserved

## Refrences

1 U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2010. 2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; 2000. Google Scholar
2 Fishman P, 1996. Healthy people 2000: What progress toward better nutrition?. Geriatrics. 51 : (4) 38-43.Google Scholar
3 Rubenstein LZ, Nahas R, 1988. Primary and secondary prevention strategies in the older adult. Geriatr Nurs. 19:11-18.Google Scholar
4 Hickey T, Stilwell DL, 1991. Health pro-
motion for older people: all is not well. The Gerontologist. 31: 822-829. Google Scholar
Chernoff R, 1999. Demographics of aging. Chernoff $R$, , ed. Geriatric Nutrition: A Health Professional's Handbook 2nd ed. 1-12. Aspen Publishing Company, Gaithersburg, MD.Google Scholar
Heidrich SM, 1998 . Health promotion in old age. Annu Rev Nurs Res.16:173195.Google Scholar

LaCroix AZ, Newton KM, Leveille SG, Wallace J, 1997. Healthy aging: a women's issue. West J Med.167:220-232.Google Scholar
8 Pizzi ER, Wolf ZR, 1998. Health risks and health promotion for older women: utility of a health promotion diary. Holist Nurs Pract.12: (2) 62-72.Google Scholar
9 Patterson C, Feightner J, 1997. Promoting the health of senior citizens. Can Med Assoc J.157:1107-1113.Google Scholar10 Ferrini R, Edelstein S, Barrett-Connor $E$, 1994The association between health beliefs and health behavior change in older adults. rev Med.23:15. Google Scholar

# Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Inflow in India 

*Dr. H B Gupta,

Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in development of India. There are many sectors which are growing very well because of FDI. Service sectors retain top spot, IT and Hardware moves up to second position. FDI inflow in year 2015-16 were 55.6 Billion, which jumped 60.89 US \$Billion in year ending 2016-17. Service sector has shown highest growth at the rate of $18 \%$. Computer software \& Hardware, Trading, Automobiles, Telecommunications also attracted FDI speedily. After launching the Make in India project 40 \% growth shown in FDI inflow in India. Now the Indian Government decided to allow 100\% FDI in various sectors such as Automobiles, Real estate, Defense etc. It led to the market full of possibilities \& flourished the Indian Economy. Maximum FDI has inflow from Mauritius followed by Singapore. FDI is the generation of world class supply chain in India which will decreases transaction, information and production costs of businesses and expend markets.

This paper is mainly focused on FDI inflow in India \& its impact on Indian Economy. Further study will help in finding out which sectors might attract more FDI in India.
Keywords- Foreign Direct Investment, Foreign Institutional Investment, sectors, Impact, Indian Economy

## Introduction-

FDI in different states in India have increased speedily since the early 1990s when the Indian Economy was opened up to foreign investments. Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Delhi, Karnataka, Odisha Tamil Nadu are among the leading states that have attracted maximum FDI. A remarkable inflow of FDI in various industrial units in India has boosted the economic life of country. FDI inflow increased about $16 \%$ and contributed $3 \%$ in growth of GDP in India . After launching the Make in India project 40 \% growth shown in FDI inflow in India. FDI
inflow in year 2015-16 were 55.6 Billion, which jumped 60.89 US \$Billion in year ending 2016-

## FDI Inflow in India (in US D Billion)

Table No 01

| S No | Year | FDI Inflow |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | $2007-08$ | 34.8 |
| 2 | $2008-09$ | 41.9 |
| 3 | $2009-10$ | 37.7 |
| 4 | $2010-11$ | 34.8 |
| 5 | $2011-12$ | 46.8 |
| 6 | $2015-16$ | 55.6 |
| 7 | $2016-17$ | 60.9 |
| Source- RBI |  |  |

[^7]17. FDI inflow shown in below table from 200708 to 2016-17.

## Objectives-

The main objectives of research study are as per mentioned below-

- To analyze the Inflow of FDI in country.

To analyze the Impact of FDI on Growth.

## Methodology:-

To achieve the objectives study is based on secondary data. The major data and information related to the research study has been collected from the various departments of govt. of India,

| FDI Allowed ( in \%) ${ }^{\text {) }}$ Table No 02 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| S.No | FDI | FDI Allowed ( in \%) |
| 1. | Agriculture and Animal Husbandry | 100\% (Automatic) |
| 2. | Defense Manufacturing Sector | $100 \%$ (Automatic up to $49 \%$, above $49 \%$ govt. route) |
| 3. | Non-Banking Finance Companies | 100\% (Automatic) |
| 4. | Pharmaceuticals (Green Fields) | 100\% (Automatic) |
| 5. | Petroleum and Natural Gas | 100\% (Automatic) |
| 6. | Food Products Manufactured or Produced in India | 100\% (Government) |
| 7. | Mining | 100\% (Automatic) |
| 8. | Broadcasting Sector | 100\% (Automatic) |
| 9. | Print Media | 100\% (Government) |
| 10. | Civil Aviation-Airports | 100\% (Automatic) |
| 11. | Construction Development | 100\% (Automatic) |
| 12. | Telecom Services | 100\% (Automatic up to $49 \%$, above $49 \%$ govt. route) |
| 13. | E-commerce Activities | 100\% (Automatic) |
| 14. | Single Brand Retail | $100 \%$ (Automatic up to $49 \%$, above $49 \%$ govt. route) |
| 15. | Multi Brand Retail Trading | 51\% (Government) |
| 16. | Railway Infrastructure | 100\% (Automatic) |

- To find out reason for FDI
- To highlight the major schemes started by the Govt. to promote FDI
- To find out challenges before Inflow of FDI
such as Department of Economics and statistics, Department of commerce \& Industries, Govt. of India, Planning Commission, Govt. of India and
from various departmental reports. Collected data has been analyzed by applying various statistical method and techniques. Chart/tables have also been prepared to show the Inflow of FDI in India.


## Entry Routes for FDI-

The main entry routs for inflow of FDI in India are as per below-

- Investments can be made by non-residents in the equity shares/fully, compulsorily and Mandatorily convertible debentures/ fully, compulsorily and mandatorily convertible preference shares of an Indian company, through two routes:
- (i) The Automatic Route: under the Automatic Route, the non-resident investor or the Indian company does not require any approval from the RBI or Government of India for the investment.
(ii)The Government Route: under the Government Route, prior approval of the Government of India through Foreign Investment Promotion Board (FIPB) is required. Proposals for foreign investment under Government route as laid down in the FDI policy from time to time, are considered by the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance


## FDI Allowed For Investors -

Government of India has taken very good decisions to promote FDI inflow in India. Government of India allowed 100 percent FDI in many sectors. The details of sectors wise of FDI allowed by the government of India are given in below table.

## Sectors attracting highest FDI Equity Inflows

| Ranks | Sector | $\mathbf{2 0 1 3 - 1 4}$ | $\mathbf{2 0 1 4 - 1 5}$ | $\mathbf{2 0 1 5 - 1 6}$ | Cum ulative <br> inflows |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. | Services se ctor | Construc tion development | 13,294 | 27,369 | 45,415 | $2,58,354$ |
| inlows |  |  |  |  |  |  |

## MAIN SECTORS-

There are many sectors which are growing well because of FDI. Service sectors retain top spot, IT and Hardware moves up to second position Service sector has shown highest growth at the rate of $18 \%$. Computer software \& Hardware, Trading, Automobiles, Pharmaceuticals, Real estate, Defense, Food processing Textile, Telecommunications, also attracted FDI speedily.

## Source: RBI

- We get $33 \%$ of FDI from Mauritius root due to tax relaxation treaty with this.

Shungalu committee analysed the issue and gives a solution as GAAR which is yet to implement.

- Apart from Mauritius leading sources of FDI for India are Singapore, United Kingdom and Japan.
- Highest FDI was recorded in the services, telecommunication, construction activities and computer hardware and software and hospitality sectors.
- According to UNCTAD's world investment report India is the second lucrative place for FDI after china.
The inflow of FDI in various sectors is also shown in the graph below:

Top Sectors That Attracted FDI


## Challenges-

The inflow of FDI has shown tremendous increment in the past year especially in the service sector but there are also various challenges which are faced by various countries. The main challenges are policies, Existing stringent procedural and regulatory clearance, trade union, high tax rates, Infrastructure and competition from China. Moreover, there are various sectors that are still not under the purview of FDI and are neglected.

## Conclusion-

However, India has recently developed a world class Infrastructure that includes roads railways, electrification, ports, industrial Growth center SEZs, IT parks and waterways that have attracted investors from various countries. The government of India has also passed and implemented the GST bill from July 2017 that has revised the tax structure; making it simpler and attractive for FDI investors. Demonetization too has brought about revolutionary policy changes in the economical and political environment of the nation. In continuation with amending the FDI policies there has been increase in the FDI percentage limit. FDI in many sectors have been eased out to $100 \%$. The procedure has also been made easier with less stringent policies, rules and regulations. These changes have attracted
investors. It will not be unfair to say that India is emerging to be the greatest hub for foreign direct investment and is ready to face the challenge against China.

Increment in the national income and hence per capita income, Investment in technology and skills. Moreover, Increase in the level of employment has lead to creation of demand and supply of money in the nation and hence has created market for business and better supply of funds. All these factors have resulted 3\% contribution in the GDP of country.

## References- (Books \& reports-)

- Economic Survey Govt. of India
- Annual Report,
- RBI Reports
- News Paper-Dainik Bhaskar \& Economic Times of India
- Central Statistical Organization (CSO)
- Indian Economy Mishra \& Puri
- Indian Economy- Rudra Datta
- Economics Times of India
- Websites-
- www.google.com
- www.dipp.nic.in/fdi_statistics/india
- www.rbi.org.in
- www.makeinIndia.com/documents

Dipp.nic.in/sites

# भारत की परमाणु नीति व सिद्धान्त 

*डॉ० अनिल कुमार सिंह

1998 में भारत ने परमाणु क्षमता प्राप्त करने से पूर्व 1974 में पोखरन परीक्षण के द्वारा अणु क्षमता प्राप्त कर ली और बार-बार इसकी पुष्टि की गयी कि भारत परमाणु बम का निर्माण नहीं करना चाहता और वह पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है फिर भी वह अपना विकल्प खुला रखेगा। दूसरे शब्दों में, यदि भारत की सुरक्षा के हित में परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता हुई तो वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। चीन एक परमाणु शक्ति है और भारत के साथ उसके संबंध लम्बे समय तक सामान्य और संतोषजनक नहीं हो पाए। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता थी और उसे प्रवेश-द्वारा का देश माना जाता था। भारत के अनेक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान की भारतविरोधी नीति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में उसका पूरा साथ दिया, ऐसी र्थिति में चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से भारत की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो सकता था। अतः भारत आवश्यकता पड़ने पर परमाणु बम का उत्पादन कर सकने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता था।1 विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो समय-समय पर माँग की थी कि भारत को अपने परमाणु विकल्प का प्रयोग करने से देर नहीं करनी चाहिए परन्तु, सरकारी तौर पर भारत ने न तो इस विकल्प को छोड़ा था और न ही निषेध संधि के विषय में भारत की बात नहीं मानी गयी, परमाणु निरस्त्रीकरण का कार्यक्रम नहीं बनाया गया, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा बना रहा। इस

[^8]स्थिति में यह आम धारणा बन रही थी कि भारत को अपनी दुविधा की नीति छोड़कर परमाणु विकल्प का प्रयोग करना ही चाहिए। कुछ विचारकों के अनुसार, भारत की 'निर्णय न करने की प्रवृत्ति' का परमाणु विकल्प से श्रेष्ठ और कोई उदाहरण हो नहीं सकता है।
"देश ने दृढ़ता और हठधर्मिता से दशकों से अपने परमाणु विकल्प का सहारा लिया है, परन्तु इसको प्रत्यक्ष सुरक्षा सम्पदा के रूप में प्रयोग करने से घृणा करता रहा है। वह परमाणु व्यवस्था की भेदभाव प्रकृति का शोर मचाता रहा है, परन्तु उसने बढ़ते हुए भेदभाव और बड़ी शक्तियों की वर्चस्व आधारित प्रथाओं से उबरने का कोई प्रयास नहीं किया है। वह सहमे हुए, अपने न चुकाता रहा है, परन्तु उसने न तो यह साहस किया कि इस विकल्प को छोड़ दे, और न यह कि बड़ी शक्तियों की नरसंहार प्रवृत्ति के विरूद्ध अपने इस विकल्प का प्रयोग करे। ${ }^{\prime 2}$

यह विचार जन-मानस की भावनाओं का सही प्रतिबिम्ब था। भारत को साहस जुटाकर इधर या उधर कोई निर्णय करना चाहिए था और दुविधा की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए था।

भारत की स्वतंत्रता के एक वर्ष के भीतर ही नेहरू ने अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा इसके अध्यक्ष थे और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सी.वी. रमन परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। नेहरू ने इस आयोग से कहा था

कि "परमाणु शक्ति की नीतिगत प्रकृति को देखते हुए सभी मूल सामग्री का उत्पादन करना होगा। जिस प्रकार परमाणु दौड़ आरम्भ हो गयी थी उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक उपायों का विकास करना होगा।"3 नेहरू के इस विचार के अनुसार, भारत के योग्य वैज्ञानिकों ने हमें परमाणु सामर्थ्य उपलब्ध करा दी। हमारे पास पूरी परमाणु क्षमता थी और संकट हमारे सम्मुख था। परमाणु निरस्त्रीकरण की कोई सम्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारत को संकोच छोड़कर शीघ्र अपने परमाणु विकल्प के संबंध में निर्णय लेना ही था।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री गौहर अयूब ने मध्य-1997 में यह प्रस्ताव किया था कि भारत और पाकिस्तान एक ऐसा समझौता करें, जिसके द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध परमाणु अस्त्र प्रयोग न करने की वचनबद्धता हो। इससे पूर्व, 1994 में भारत ने पाकिस्तान को "प्रथम प्रयोग न करने" के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। उस समय पाकिस्तान ने सीधे ही भारत के प्रथम प्रयोग न करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इन दोनों प्रस्तावों में मूलभूत अंतर है। प्रयोग न करने का आशय है कि परमाणु अस्त्रों का एक-दूसरे के विरूद्ध प्रयोग किया ही नहीं जायेगा। यदि ऐसा होता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र रखने का औचित्य ही नहीं रह जायेगा। उसे अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने परमाणु अस्त्र को केवल भारत के विरूद्ध तैयार करता है, परन्तु पाकिस्तान का प्रस्ताव मान लेने पर भी भारत को चीन के विरूद्ध परमाणु सुरक्षा के लिए तैयार रहना ही था। भारत के प्रथम प्रयोग न करने के सुझाव में वचन यह दिया गया कि हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, परन्तु यदि दूसरा पक्ष इस समझौते की अवहेलना करके परमाणु युद्ध छेड़ देता है, तब हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए इन अस्त्रों के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा। अर्थात् दोनों को अपने परमाणु

विकल्प खुले रखने और परमाणु अस्त्र जमा करने की स्वतंत्रता भी होगी। इन दोनों प्रस्तावों में जो अंतर है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव अवरोधक स्थिति पर पड़ता है।

चाहे वह भारत का "प्रथम प्रयोग न करने" का प्रस्ताव हो या पाकिस्तान का "प्रयोग न करने" का सुझाव, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि दोनों देश अप्रत्यक्ष रूप से यह मानते थे कि उनके पास परमाणु अस्त्र उपलब्ध थे, या उनके निर्माण की क्षमता थी, परन्तु भारत की दृष्टि में पाकिस्तान का प्रस्ताव धूर्ततापूर्ण और भ्रमोत्पादक था। पाकिस्तान का सुझाव मान लेने से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुझाए गए उस मार्ग पर चल पड़ेगा, जिसके अनुसार हमें अपनी परमाणु क्षमता पर पहले रोक लगानी फिर उसे कम करना और बाद में उसका उन्मूलन करना पड़ता, जो यह भारत के हित में कदापि नहीं था। 4

दुर्भाग्य की बात थी कि 1974 में पोखरन में परमाणु परीक्षण करने के पश्चात् 24 वर्ष से भारत ने अपना परमाणु विकल्प मात्र खुला रखा था। न तो भारत ने कोई अन्य परीक्षण किया था और न ही परमाणु विकल्प बन्द किया था। अन्ततः भारत ने 24 वर्ष बाद अपने परमाणु विकल्प का उपयोग करके मई 1998 में पांच परमाणु परीक्षण किए। इन्हें पोखरन-2, एवं शक्ति श्रृंखला के नाम से जाना गया। भारत के वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि इन परीक्षणों के द्वारा उन्हे वे समस्त आंकड़े तथा तथ्य प्राप्त हो गये थे जो कि भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्य बना सकने के लिए पर्याप्त थे। उनको अन्य कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। अतः प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यह घोषणा की कि भारत एक परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राज्य बन गया था, तथा यह भी कि वह आगे कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उधर, पांच बड़े देशों ने भारत को परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राज्य मानने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि 1968 की परमाणु अप्रसार संधि की परिभाषा के अनुसार केवल उपर्युक्त

पांच देश ही अस्त्र-सम्पन्न देश थे। ऐसा इसलिए था कि अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व केवल इन्हीं देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत को यह परिभाषा स्वीकार नहीं थी। 15 उसने तो अप्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर ही नहीं किए थे कि कि वह भेदभाव पर आध ारित थी। भारत ने 1998 में यह कहा कि अब जबकि उसके पास अपने परमाणु अस्त्र हैं तब उसको किसी से इस बात का प्रमाण-पत्र नहीं चाहिए कि वह परमाणु-अस्त्र सम्पन्न देश है। यह तो वास्तविकता है, चाहे कोई स्वीकार करे या न करे।

अगस्त 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भारत के प्रस्तावित परमाणु सिद्धान्त की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत न्यूनतम परमाणु निवारक की क्षमता रखेगा तथा प्रथम प्रयोग न करने के सिद्धान्त पर चलेगा 16 इसका अर्थ हुआ कि भारत मात्र उतने ही परमाणु अस्त्रों का निर्माण और भण्डारण करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगे तथा शत्रु के द्वारा भारत पर परमाणु आक्रमण के मार्ग में अवरोधक का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत किसी भी परिस्थिति में किसी ऐसे देश के विरूद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा जो कि परमाणु अस्त्र-सम्पन्न नहीं है। वह अन्य परमाणु-अस्त्र-सम्पन्न देशों के विरूद्ध भी परमाणु आक्रमण की पहल नहीं करेगा। वह केवल उसी स्थिति में अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा जबकि उसके विरूद्ध किसी परमाणु शक्ति ने पहले परमाणु अस्त्र का प्रयोग करके आक्रमण किया हो। राजनीतिक स्तर पर अप्रैल 1999 में, एक मत से लोकसभा में वाजपेयी सरकार की पराजय हो गयी परन्तु, किसी वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सका। लोकसभा को भंग कर दिया गया। सितम्बर-अक्टूबर 1999 में नए चुनाव करवाए गए। इस बीच वाजपेयी सरकार कार्यवाहक रूप में कार्यरत रही। चुनाव के परिणामस्वरूप वाजपेयी सरकार पुनः सत्तारूढ़ हुई।

इस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा

परिषद् के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत के परमाणु सिद्धान्त की रूपरेखा की घोषणा की ताकि उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सके। इस रूपरेखा के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि यदि भारत पर परमाणु आक्रमण की स्थिति में भारत को परमाणु अस्त्रों का जवाबी आक्रमण करना ही पड़ा तो उसका नियंत्रण मात्र प्रधानमंत्री के हाथों में होगा।

सुरक्षा परिषद् के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु सिद्धान्त को भारत सरकार ने 2002 में मामूली परिवर्तन के साथ औपचारिक रूप से देश के परमाणु सिद्धान्त का रूप दे दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार चार बातें प्रमुख रही- प्रथम, भारत न्यूनतम परमाणु अवरोधक क्षमता तब तक रखेगा जब तक शेष परमाणु देश अस्त्र सम्पन्न रहते हैं। द्वितीय, भारत प्रथम प्रयोग न करने की नीति पर चलेगा-अर्थात् वह कभी भी किसी ऐसे देश के विरूद्ध अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है। वह किसी परमाणु-अस्त्र-सम्पन्न देश के विरूद्ध भी तब तक अपने बम का पेयाग नहीं करेगा जब तक भारत पर परमाणु आक्रमण नहीं किया जाता, परंतु यदि भारत पर परमाणु अस्त्र से प्रहार होता है तो भारत इसका पूरी परमाणु क्षमता से उत्तर देगा। यदि कोई देश भारत पर रासायनिक या जैविकीय अस्त्रों से आक्रमण करेगा तब भी भारत उसके उत्तर में अपनी रक्षा के लिए परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा; तृतीय, भारत के परमाणु अस्त्रों को तीन रूपों में प्रयोग के लिए तैयार रखा जायेगाजिसमें विमानों के द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की व्यवस्था, पृथ्वी से मार करने की क्षमता (थल सेना के अधिकार में) तथा नौसेना की व्यवस्था होगी; चतुर्थ, परमाणु सिद्धान्त की व्यवस्था के अनुसार, इन अस्त्रों के प्रयोग पर नियंत्रण और आदेश का अधिकार प्रधानमंत्री या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी के पास होगा- अर्थात् न केवल परमाणु अस्त्रों पर अंतिम नियंत्रण प्रधानमंत्री का होगा बल्कि प्रधानमंत्री के आदेश पर ही शत्रु के विरूद्ध उनका प्रयोग किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. के. सुबहहमण्यम : इण्डियाज न्यूक्लियर मिथ एण्ड रियलिटी,
2. के. के. पाठक : न्यूक्लियर पालिसी ऑफ इण्डिया
3. के. सुब्रहमण्यम : वही
4. भट्टो अमिताभ : इण्डियाज न्यूक्लियर डिटरेंस : पोखरन टू एण्ड बियाण्ड
5. आर.आर. सुब्रहमण्यम : इण्डिया — पाकिस्तान चाइना : डिफेन्स एण्ड न्यूक्यिर ट्राइएंगिल इन साउथ एशिया
बी.एल. फाड़िया : अन्तराष्ट्रीय राजनीति

# शिशु के वृद्धि एवं विकास में पूरक आहार की उपयोगिता 

*डॉ० कंचन लता सिंह

मां का दूध शिशु का प्रमुख आहार होता है परंतु 6 माह की आयु के बाद से बढ़ते हुए शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक आहार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 6 माह की आयु के बाद से शिशु के समुचित विकास हेतु मां का दूध पर्याप्त नहीं होता अतः अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है क्योंकि शिशु का आकार और उसके कार्यकलापों में वृद्धि हो रही होती है इस कारण इस आयु में शिशु की पोषाहार की आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हो जाती है। पूरक आहार का उद्देश्य मां के दूध की संपूर्ति करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि शिशु को पर्याप्त ऊर्जा) प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते रहें ताकि वह सामान्य रूप से विकसित हो सके। 6 माह की अवस्था के पश्चात स्तनपान के साथ-साथ पूरक आहार का

समायोजन शिशु की संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है इस अवस्था में शिशु तीव्र गति से विकसित होते हैं। 6 माह की अवस्था तक बालक का वजन जन्म के समय से 2 गुना) 1 वर्ष पूरा होने तक उसका वजन जन्म का 3 गुना हो जाता है तथा लंबाई जन्म के समय से डेढ़ गुना बढ़ जाती है। जीवन के शुरुआती वर्षों के दौरान शरीर के सभी अंग संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टि से बहुत तीव्र गति से विकसित होते हैं बाद में यह विकास दर धीमी हो जाती है। जीवन के पहले 2 वर्षों में तंत्रिका प्रणाली और मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है अतः वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक बेहतर पोषाहार के रूप में पूरक आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है। भिन्न - भिन्न आयु स्तरों पर बालक की लंबाई तथा भार के औसत मान तालिका में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं --

दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिशु एवं छोटे बच्चों की उपयुक्त आहार पद्धतियों के महत्व को

| आयु | औसत लंबाई | औसत भार |
| :---: | :---: | :---: |
| जन्म के समय | 19 से 20 इंच | 6 से 8 पौंड |
| 4 माह | 23 से 24 इंच | जन्म के भार का 2 गुना |
| 8 माह | 26 से 28 इंच | 16 से 19 पौंड |
| 1 वर्ष | 28 से 30 इंच | जन्म के भार का 3 गुना |
| 2 वर्ष | 32 से 34 इंच | 28 पौंड |
| 5 वर्ष | जन्म का दो गुना | 38 पौंड |

[^9]स्वीकारते हुए पहली बार योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों में स्तनपान तथा पूरक आहार के लक्ष्यों को शामिल किया है। पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007 तक प्राप्त किए जाने वाले जो विशिष्ट पोषण लक्ष्य निर्धारित किए गए इनमें से प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार थे-

1. शिशु एवं बच्चों हेतु आहार पद्धतियों तथा उनकी देखभाल में सुधार के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि स्तनपान के मामलों की दर को वर्तमान 15-8 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना
2. प्रथम 6 माह के दौरान केवल स्तनपान के मामलों को वर्तमान $55-2$ प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना
3. 6 माह की आयु से पूरक आहार देने के मामलों को वर्तमान $33-5$ प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना
पूरक आहार प्रारम्भ करने का कोई निश्चित समय नही है परन्तु यदि चिकित्सकीय कारण न हो तो चार माह से पूर्व इसकी शुरूआत नहीं करनी चाहिये। चार माह के बच्चे की आँतों में "एमाइलेज" नाम के पाचक रस व अन्य स्त्रवन प्रारम्भ नहीं होता अतः अन्न व अन्न से बने उत्पादों को बच्चा पचा नहीं सकता है। पूरक आहार प्रारम्भ करने के समय के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ो से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों की 90: माताओं ने शिशु को पूरक आहार 6 माह के बाद देना प्रारम्भ किया जो इस विषय में उनकी जागरूकता को दर्शाता है।

पूरक आहार प्रारम्भ करते समय इसकी मात्रा थोड़ी रखनी चाहिये क्योंकि शिशु धीरे-धीरे ही नये आहार के प्रति रूचि दिखा पाता है इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में भी कठिनाई होने की सम्भावना रहती है। यदि शिशु को दिया गया पूरक आहार शिशु पचा नहीं पा रहा है तो वह आहार कुछ दिनों के बाद पुनः प्रारम्भ करें तथा प्रारम्भ में बहुत कम मात्रा में खिलायें।

इस सम्बन्ध में सूचना प्रपत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की 38: तथा शहरी क्षेत्र की 30: मातायें ऐसी हैं जिन्होने शिशु को पूरक आहार थोड़ी मात्रा में दिया। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 36: तथा शहरी क्षेत्र की 64: माताएं ऐसी थीं जिन्होने पूरक आहार को सन्तुलित मात्रा में दिया। उपरोक्त अध्ययन में दोनो क्षेत्रों में शिशु को दिये गये पूरक आहार की मात्रा थोड़ी एवं सन्तुलित दिये जाने का प्रतिशत अधिक देखा गया।

शिशु का प्रारम्भिक परिपूरक आहार तरल होना चाहिये साथ ही इसमें जल का पर्याप्त मात्रा में समावेश किया जाना चाहिये जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो तथा शिशु को कब्ज न हो। प्रारम्भ में कोई भी आहार गाढ़े रूप में नही देना चाहिये जिससे उसका स्वरूप दूध से भिन्न न लगे। धीरे-धीरे जब शिशु उसे रूचि पूर्वक लेने लगे तब पानी की मात्रा कम कर दें व आहार को गाढ़ा बनाकर खिलायें। इस सन्दर्भ में उत्तरदाता माताओं द्वारा प्राप्त सूचना प्रपत्र से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनमें 34: ग्रामीण माताओं ने तथा 60: शहरी माताओं ने शिशु को प्रारम्भिक आहार के रूप में तरल पदार्थ दिया जबकि 60: ग्रामीण माताओं ने तथा 28: शहरी माताओं ने शिशु को प्रारम्भिक आहार के रूप में मिश्रित पदार्थ दिया। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिशु को प्रथम आहार के रूप में तरल पदार्थ शहरी क्षेत्र की माताओं ने ग्रामीण क्षेत्र की माताओं की तुलना में अधिक दिया।

6 माह का होने पर शिशु को सन्तरा, मुसम्मी अथवा टमाटर का रस देना आरम्भ कर दिया जाता है। फलों के रस में उपरिथत कार्बनिक अम्ल दूध से दही के निर्माण के तनाव को कम करते हैं जिससे दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक हो जाती है व कैल्शियम के अभिशोषण में वृद्धि करती है। सर्वेक्षण के दौरान सूचना प्रपत्र में उत्तरदाता माताओं से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्र की माताओं के समय में काफी भिन्नता दिखायी देती है। ग्रामीण क्षेत्र की

शिशु के वृद्धि एवं विकास में पूरक आहार की उपयोगिता

अधिकांश माताओं ने इसे आहार के बाद देने को प्राथमिकता दिया जबकि शहरी क्षेत्र की अधिकांश माताओं ने इसे दो आहारों के मध्य दिया। दोनो ही क्षेत्र की एक तिहाई माताएं ऐसी भी दिखीं जिन्होने इसे देने में समय का ध्यान नहीं दिया।

शिशु के आहार में अलग-अलग खाद्य पदार्थों की तुलना में मिश्रित भोजन को अधिक सम्मिलित करना चाहिये जैसे- खिचड़ी, दलिया, मिश्रित सब्जियां, सूजी की खीर, चावल दाल हलुआ, अंडा, इडली आदि। शिशु आहार में अधिक मिर्च मसाले और घी-तेल (वसा) का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। थोड़ी मात्रा में स्वादानुसार नमक व शक्कर को सम्मिलित किया जा सकता है। 1 वर्ष के शिशु को घर का बना पूरा खाना दिया जा सकता है। पर ध्यान रहे भोजन बिना मिर्च मसाले युक्त हो। थोड़ी मात्रा में घी मक्खन का प्रयोग किया जा सकता है। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सूचना प्रपत्र में उत्तरदाता माताओं से जो आकड़े प्राप्त हुए उसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु को बिना मिर्च मसाले वाले पूरक आहार देने वाली माताओं का प्रतिशत अधिक रहा। दोनों क्षेत्र की माताओं ने अधिक मिर्च मसाले वाले पूरक आहार का प्रयोग नहीं किया।

आजकल बाजार में कई प्रकार के "बेबी फूड" उपलब्ध हैं जिसे तुरन्त तैयार करके शिशु को खिलाया जा सकता है। परन्तु घर पर तैयार भोजन की पौष्टिकता एवं स्वाद की बात ही कुछ और होती है। शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजार में उपलब्ध "बेबी फूड" के स्थान पर घर का बना भोजन स्वादिष्ट, हानिरहित एवं स्वास्थवर्द्ध्धक होता है अतः "बेबी फूड" (सेरेलक, फैरेक्स आदि) के स्थान पर शिशु को घर का बना अर्द्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ जैसे- घूँटी दाल, पतली खिचड़ी, दलिया, उबला आलू, सूजी की खीर, साबुदाने की खीर, मसला हुआ फल, मसली सब्जियां, कस्टर्ड आदि दे सकते हैं। इस सन्दर्भ में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की 46: तथा शहरी क्षेत्र की 62: माताएं घर के बने पूरक आहार को बाजार

में उपलब्ध "बेबी फूड" की अपेक्षा स्वादिष्ट, सुविधाजनक एवं स्वास्थ्यवर्धक मानती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 34: तथा शहरी क्षेत्र की 32: माताएं इसे केवल स्वास्थ्यवर्धक मानती हैं। किये गये अध्ययन में यह देखा गया कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्र की माताओं ने बाजार में उपलब्ध 'बेबी फूड' की तुलना में घर के बने पूरक आहार को उत्तम बताया। किन्तु नगरीय तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में जहाँ माताएं घर से बाहर कार्यरत थीं वहाँ शिशु आहार में 'बेबी फूड' का प्रयोग सुविधा की दृष्टि से बेहतर बताया गया।

शिशु को पूरक आहार देते समय एक बार में एक ही नया आहार प्रारम्भ करें। एक साथ कई प्रकार के नये आहार को एक ही दिन प्रारम्भ नहीं करें। जब शिशु एक नये आहार को खाने के प्रति अभ्यस्त हो जाए तभी दूसरा नया आहार प्रारम्भ करें। आहार में परिवर्तन करना भी आवश्यक है अन्यथा एक ही प्रकार के आहार खाते-खाते शिशु ऊब (बोर हो) जाएगा तथा उसे उस आहार के प्रति अरूचि हो जाएगी। अतः शिशु को नमकीन एवं मीठा दोनो प्रकार का आहार खिलाना चाहिये ताकि वह सभी प्रकार के भोजन खाने का अभ्यस्त हो जाए। शिशु का आहार किस प्रकार का होना चाहिये इस सन्दर्भ में उत्तरदाता माताओं से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्र की अधिकांश माताओं ने शिशु आहार में नमकीन एवं मीठा दोनो के दिये जाने को प्राथमिकता दी। बच्चों के समग्र विकास के लिये पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना नितान्त आवश्यक होता है। एक बच्चे के पौष्टिक स्तर को जानने के लिये उसके हाव-भाव, मांसपेशियों, त्वचा, आंखें, दातों का विकास, अस्थियों का विकास, स्मृति क्षमता, वजन, लम्बाई के बारे में सतत् व नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिये।

सूचना प्रपत्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की 60: तथा शहरी क्षेत्र की 72: माताओं

का मानना है कि शिशु के आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी होने पर शिशु का विकास रूक जाता है, भार में कमी आ जाती है तथा क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके विपरीत 30: ग्रामीण तथा 22: शहरी माताओं का मानना है कि पौष्टिक तत्वों की कमी से केवल विकास रूक जाता है।

आहार में तरल पदार्थों एवं जल की पर्याप्त मात्रा होने पर पाचन आसानी से होता है तथा शिशु को कब्ज नही होता। जल पाचक रसों को उत्तेजित करके पाचन क्रिया को सम्पन्न करने में पूरा-पूरा सहयोग करता है। इस सन्दर्भ में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्र की अधिकांश माताओं ने यह माना कि शिशु के आहार में तरल पदार्थों तथा जल की पर्याप्त मात्रा होने पर पाचन आसानी से होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है तथा स्वास्थ्य उत्तम रहता है।

बच्चों के समग्र विकास के लिये पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार खिलाना नितान्त आवश्यक होता है। निम्न स्तर के पोषक आहार से वे शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं खेल विकास बाधित होता है। इस उम्र के बच्चों में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता का भी अभाव होता है फलतः वे शी़्र ही बीमार पड़ जाते हैं। पूरक आहार के माध्यम से शिशु को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिये इस सन्दर्भ में उत्तरदाता माताओं से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्र की अधिकांश माताओं ने शिशु को पूरक आहार में पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन दिया। पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन देने में शहरी माताओं का प्रतिशत ग्रामीण माताओं की तुलना में अधिक था।

पूरक पुष्टाहार या ठोस आहार की शुरूआत किस समय की जाय यह प्रश्न बाल रोग विशेषज्ञ की क्लिनिक में अक्सर पूछा जाता है। इसका कोई निश्चित

समय नही है। लेकिन 4 माह से पहले नही करनी चाहिये। चार माह से पूर्व बच्चे की आँतों में 'एमाइलेज' नाम के पाचक रस व अन्य का स्रावन प्रारम्भ नहीं होता। अतः अन्न और अन्न से बने उत्पादों को बच्चा पचा नहीं सकता। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु के शरीर में 17 से 20 मि०ग्रा० $/ 100$ एम०एल० रक्त के अनुपात में हीमोग्लोबिन होता है। परन्तु उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर के वजन एवं आकार में वृद्धि होती है साथ ही रक्त की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और यदि 6 माह के बाद भी लौह लवण की पूर्ति नहीं होती तो शिशु के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है और वह रक्ताल्पता रोग से ग्रस्त हो जाता है। अतः पूरक आहार द्वारा लौह लवण की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। अज्ञानता के कारण माताएं शिशु को ऊपरी आहार समय से नहीं खिलाती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बालकों को ऊपरी आहार खिलाने से उनका पेट निकल जाएगा और इस कारण शिशु कमजोर, निर्बल एवं कई पोषण हीनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है। दोनो क्षेत्रों की ज्यादातर माताओं ने शिशु को पूरक आहार छ: माह की अवधि से देना आरम्भ किया जो कि औचित्यपूर्ण व जागरूकता का प्रतीक है। प्रारम्भ में शिशु का पूरक आहार संतुलित मात्रा में तथा तरल होना चाहिये ताकि उसका स्वरूप दूध से भिन्न न लगे। शहरी क्षेत्र की माताओं में इस विषय में जागरूकता देखी गयी। ग्रामीण क्षेत्र की अधि एकांश माताओं ने मिश्रित पूरक आहार को प्राथमिकता दी। दोनों क्षेत्रों की अधिकांश माताओं ने बिना मिर्च मसाले वाले पूरक आहार को शिशु के लिये उपयुक्त माना एवं इसका प्रयोग किया तथा घर के बने पूरक आहार को बाजार में उपलब्ध 'बेबी फूड’ की अपेक्षा स्वादिष्ट, सुविधाजनक व स्वास्थ्यवर्धक माना। किन्तु घर से बाहर कार्यरत माताओं ने बाजार में उपलब्ध 'बेबी फूड' का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया।

शिशु को दिया गया पूरक आहार नमकीन एवं मीठा दोनो होना चाहिये ताकि शिशु सभी प्रकार के आहार का अभ्यस्त हो सके। इस संबंध में ग्रामीण एवं

शहरी दोनो क्षेत्र की माताएं भिग्य देखी गयी। फलों के रस एवं सब्जियों के सूप को दो आहारों के मध्य सम्मिलित किया जाना चाहिये किन्तु इस विषय में दोनो क्षेत्र की माताओं में जागरूकता का प्रायः आभाव देखा गया। दोनों क्षेत्र की अधिकांश माताओं ने पूरक आहार के माध्यम से पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि पौष्टिक तत्वों की कमी होने पर बच्चे का विकास, भार तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है।

उपरोक्त अध्ययन में अधिकांशतः धनात्मक अभिवृत्ति (दृष्टिकोण) देखी गयी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की तुलना में शहरी क्षेत्र के बच्चों का शिशु आहार एवं स्वास्थ्य अधिकांशतः उत्तम देखा गया। शिशु आहार पूरक आहार के रूप में छः माह की आयु के पश्चात अवश्य शुरू कर देना चाहिये क्योंकि छः माह की आयु के पश्चात बच्चे के शरीर में संचित कैल्शियम, कैरोटीन, विटामिन डी इत्यादि समाप्त होने लगते हैं एतदर्थपूरक आहार के रूप में बाहर से तरल आहार जैसे-दाल का पानी, सेरेलेक, केला दूध, फल के जूस, कॉडलीवर ऑयल (मछली का तेल) इत्यादि शिशु आहार में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये ।

उक्त निष्कर्ष के आधार पर समाज में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की माताओं, बाल संस्था, संचालकों, सुधारर्थियों को निम्नांकित सुझाव देना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूँ जिससे इस शोध का सही परिणाम समाज को मिल सके।

1) बच्चों को स्तनपान की ही स्थिति में ऊपरी दूध पिलाया जाना चाहिये। "यदि शिशुओं को अपर्याप्त पोषण युक्त आहार तब दिया जाता है जब वे माता का दूध छोड़ रहे हों तो इसका परिणाम यह होता है कि वे कुपोषण तथा बिमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अतः उन्हे ऐसा पूरक आहार देना चाहिये जो पर्याप्त हो, उचित पोषण युक्त हो, सफाई से तैयार हो तथा सांस्कृतिक, सामाजिक

और आर्थिक रूप से स्वीकार्य हो।"
2) शिशु को दिये गये ऊपरी दूध में दूध और पानी का अनुपात बराबर ( $1: 1$ ) का होना चाहिये। यदि शिशु इसे पचा लेता है तो पानी का अनुपात कम कर देना चाहिये। यह शिशु की पाचन क्षमता, शारीरिक वजन एवं अवस्था पर निर्भर करता है। 10 औंस दूध
में 5 औंस से अधिक पानी नही मिलाना चाहिये अन्यथा दूध काफी पतला हो जाएगा और शिशु का पूर्ण पोषण नहीं हो सकेगा। 9 माह का शिशु शुद्ध गाय का दूध पचा लेता है।
3) बोतल के स्थान पर कटोरी चम्मच का प्रयोग करना चाहिये। बोतल से दूध पीने वाले बच्चे अक्सर दस्त से पीड़ित हो जाते हैं। शिशु दूध पीने के लिये निप्पल को बार- बार मसूड़ों एवं दाँतों से दबाता है अतः टेढ़े - मेढ़े दाँत निकलने की संभावना हो जाती है। अतः शिशु को कटोरी चम्मच से दूध पिलाना चाहिये।
4) 6 माह की अवस्था से शिशु को तरल पूरक आहार देना प्रारम्भ कर देना चाहिये। प्रारम्भ में कोई भी आहार शिशु को अधिक गाढ़े रूप में न दें जिससे कि उसका स्वरूप दूध से भिन्न लगे। आहार में तरल पदार्थों व जल का पर्याप्त मात्रा में समावेश किया जाना चाहिये जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो तथा शिशु को कब्ज न हो।
5) बच्चों को 'बेबी फूड' की अपेक्षा घर का बना पूरक आहार देना चाहिये। यदि रात या दोपहर के खाने से पहले बालक को मिठाई, ब्रेड, नमकीन, मठरी, बिस्कुट, आइसक्रीम आदि खिला दिया जाता है तो उसकी भूख मिट जाती है परिणामतः बालक ठीक से भोजन नहीं कर पाता और उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। अतः बच्चों को खाने से पूर्व ये चीजें नहीं देनी चाहिये।
6) भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार को सम्मिलित किया जाना चाहिये।
भारतीय बालकों के आहार में कार्बोज की अधिकता रहती है तथा प्रोटीन की मात्रा कम रहती है इसलिये पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है और बालक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
7) बालक को मौसमी फल व सब्जियां अवश्य देना चाहिये। कई धनाढ़य परिवार की माताएं बालक को केवल महंगे फल, घी, मक्खन आदि खिलाती हैं तथा उन्हें मौसमी फल व सब्जियों से वंचित रखती हैं। परिणामतः उनके शरीर में भी सभी पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं।
8) 1 से 14 वर्ष के बालक प्रायः चॉक, मिट्टी आदि चीजें खा लेते हैं। ऐसा उनके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके सेवन से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं और उनकी भूख मर जाती है। अतः बालकों को ऐसी चीजें खाने से रोकना चाहिये।
ग्रन्थ सूची

1. एस० भारद्वाज , एस० बी हसन , एम० जाहिर ब्रेस्ट फीडिंग एण्ड वीनिंग प्रैक्टीसेज - ए रूरल

स्टडी इन उत्तर प्रदेष - द जर्नल ऑफ फैमिली वेलफेयर - 1991
2. आर० सिंह , ओ० ए० कुमार , आर० एस० राने - ब्रेस्ट फीडिंग एण्ड वीनिंग प्रैक्टीसेज अ यं ग अरबन मुस्लिमस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ इण्डियन पीडियाट्रिक्स - 1992
3. डॉ0 वृन्दा सिंह मातृकला एवं शिशु कल्याण
4. डॉ० जी० पी० शैरी मातृकला एवं शिशु कल्याण
5. डॉ0 नीता अग्रवाल, डॉ बिनानिगम मातृकला एवं बाल विकास
6. डॉ संग्राम सिंह शिशु परिचर्या

7 डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव , डॉ0 विभा सिंह स्वास्थ्य एवं रोगों में पोशणीय व्यवस्था
बी0 के० बख्शी आहार एवं पोशण के मूल आधार
डॉ सुरेष गर्ग शिशु विकास एवं लालन पालन
डॉ (श्रीमती) अल्का अग्रवाल आहार एवं उपचारात्मक पोशण
डॉ0 नीता अग्रवाल , डॉ बिनानिगम मातृकला एवं बाल विकास
डॉ संग्राम सिंह शिशु परिचर्या
डॉ० आराधना श्रीवास्तवआहार एवं पोशण डॉ0 डी० एन0 श्रीवास्तव, अनुसन्धान विधियाँ

## प्राचीन भारत में कृषक की सामाजिक महत्ता

## *डॉ० राजीव दुबे

ऋग्वैदिक काल से ही कषषि एवं कृषक समाज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने लगती है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में कृषि सम्बन्धी ज्ञान बहुत व्यवस्थित तो नही था तथापि तत्कालीन जन को कशषि का ज्ञान अवश्य था। ${ }^{1}$ आर्यों के तत्कालीन जीवन में पशुचारण की अपेक्षा कृषि कार्य का महत्व नगण्य था। इस बात का अन्दाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद के 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख हुआ है। संहिता के मूल भाग में कषषे महत्व के केवल तीन शब्द प्राप्त होते हैं-उर्दर, धान्य एवं वपन्ति $\left.\right|^{2}$ कृषि अर्थात खेती करना शब्द इन मूल खण्डों में अत्यन्त दुर्लभ है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में जंगल काटने, भूमि जोतने और बीज बोने, हैसिया से फसल काटने, खलिहान में अनाज अलग करने सम्बन्धी कषष कार्यो का उल्लेख प्राप्त होता है। इस आधार पर यह कथनीय है कि ऋग्वैदिक काल के अन्तिम चरण में कषषे का आगमन हो गया था और यह सम्भव हुआ अनार्यो के सम्पर्क के कारण। सम्भवः तभी आर्य इसे विजित लोगों का धंधा कहकर पुकारते थे।

ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के उपरोक्त साक्ष्यों से हमें निर्वाह-अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका सामाजिक संगठन कबायली था। समाज में हमें उत्पादक वर्ग तथा उत्पादन नियंत्रक वर्ग का अस्तित्व नही दिखता है। हमें ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरूष सुक्त3 में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में चार वर्णीय समाज का

दर्शन होता है। इस चारो वर्णो को आदि पुरूष से उत्पन्न बताते हुये इसे देवी आधार प्रदान किया गया है। किन्तु यदि हम वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय अर्थ-उत्पादन द्वारा निर्मित ऐसी सामाजिक संरचना से लगाये, जिसमें पुरोहित तथा योद्धा के रूप में उच्च श्रेणी के लोग उत्पादन नियंत्रक तथा अधिशेष उत्पादन के संग्रहक थे तथा निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले किसान, कारीगर, कृषि श्रमिक इत्यादि उत्पादक थे तो हमें निराशा ही मिलेगी। तत्कालीन समाज में उत्पादक एवं संग्रहकर्ता ही भोक्ता होते थे। कोई भी वर्ग विशेषाधिकार युक्त नही था। निम्न वर्ग पर कोई अपात्रता नही थी। स्वंय राजा भी सम्पूर्ण कबीले में अन्य के समाज था।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अनुसार जैसा कि ऋग्वेद में उल्लिखित है आर्यो एवं अनार्यो के मध्य संघर्ष होता था। युद्ध में हारे हुये अनार्यो को दास बना लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल के अन्त में दासों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुयी। जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता नही कर पाते थे उन्हें भी दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। ये दास प्रायः समस्त शिल्पों में आर्यो को सहायता प्रदान किया करते थे। आर्य स्वामियों द्वारा दासो को दान में दिये जाने का प्रचलन भी था। लेकिन यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में ऐसा वर्णन नही मिलता है, जिससे कि यह दावा किया जा सके कि तत्कालीन अर्थव्यवस्था में दासों ने किसी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया हो। इस बात का भी कोई प्रमाण प्राप्त नही होता है कि ये बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन

[^10]में या उद्योगो में प्रयुक्त किये जाते थे।
अब एक नजर उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पर। इस काल की मुख्य विशेषताओं के रूप में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार का पड़ना, वर्ण व्यवस्था का उदय तथा क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय को गिनाया जाता है। तत्कालीन विकास की दृष्टि से लौह युग का प्रारम्भ भी इसी समय माना जाता है। लौह तकनीक का प्रयोग शुरू में तो अस्त्रों के लिये होता था किन्तु शनैः शनैः इसका प्रयोग कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने लगा ${ }^{5}$ यद्यपि उत्पादन की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नही लेकिन इतना तो निश्चित है कि कृषक अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लग गये रहे होंगे क्योंकि तत्कालीन समाज में अनुत्पादी वर्ग के रूप में ब्राहमण, क्षत्रिय का उदय हो चुका था। समाज वर्ण व्यवस्था पर अवलम्बित था। ब्राहमण एवं क्षत्रिय वर्ग अनुत्पादक होते हुये भी उत्पादन के नियंत्रक थे। निम्न वर्णी वैश्य एवं शुद्र उत्पादन कार्य के लिये उत्तरदायी थे।

वेदों में कृषि कार्य से सम्बन्धित निम्नलिखित श्रमजीवियों का उल्लेख प्राप्त होता है- 1- किनाश, कृषि बल (खेत जोतने वाला), $2-$ गोप और गोपाल (चरवाहा) 3- अविपाल और अजापाल, 4- अजुप (चरवाहा) 5- धान्यकृत (धान्य साफ करने वाला श्रमिक), 6 - उपल प्रक्षणी (अन्न की भूसी साफ करने वाला श्रमिक) 7 - वपं, (बीज बोने वाला) इत्यादि।

उत्तर वैदिक कालीन आर्य कषषे के प्रति रूचि रखते में और मूलतः कृषक थे। धीरे-धीरे समाज में बड़े-बड़े भूमि खण्डों वाले कष्पक अस्तित्व में आ गये तथा इन्होंने कषषि कार्य करने के लिये श्रमिक रखना प्रारम्भ कर दिया। इस काल में एक अन्य परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है, जिसके अनुसार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गयी, जो दूसरो की भूमि पर कृषि करके जीवन यापन करने लगे थे। चूंकि इन श्रमिकों के पास अपनी भूमि नहीं थी इस स्थिति ने दास प्रथा को

प्रोत्साहित किया तथा दासों का प्रयोग कृषि कार्यो तथा गृह कार्यो में किया जाने लगा। श्रम करने वालों में स्त्री एवं पुरूष दोनो ही सम्मिलित थे। अथर्व वेद में ऐसी श्रमजीवी दासी का उल्लेख है जो ओखली में मूसल से धान साफ करने का कार्य करती थी।

वैदिक वर्ण-व्यवस्था के पोषक महाकाव्यों में भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गयी है। महाभारत में आये एक विवरण के अनुसार कृषक एवं वणिक ही राष्ट्र ही सम्पत्तिशाली बनाते हैं। अतः वे ही राजा एवं प्रजा की रक्षा करते हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु देवता, पितर, मनुष्य, राक्षस, सरीसृप, पशु-पक्षी आदि सभी कृषक एवं वणिक के श्रम पर निर्भर करते हैं। इसलिये राजा को महाभारत में समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की तरफ विशेष दृष्टि रखने की सलाह दी गयी है। ${ }^{7}$ महाभारत में ही उद्योग पर्व में आये एक विवरण, जिसमें दुर्योधन ने अपनी राज्य की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था पर गर्व करते हुए दिखायी पड़ते हैं और वे कहते हैं कि उनके राज्य में कृषि को क्षति पहुँचाने वाले कोई तत्व नहीं रह गये हैं। रामायण में भी राम का भरत से, जब वे चित्रकूट आये थे कृषि एवं कृषकों की स्थिति तथा कुशल क्षेम आदि पूछना इस व्यवस्था के महत्व के स्पष्ट करता है। 8 आर्थिक दषष्टि से कृषि की इस विशेष स्थिति के कारण ही समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग ने इसे अपनी जीविका के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया।

महाकाव्यों में तो कृषि एक स्थिर, उन्नत एवं व्यापक उद्योग के रूप में निरूपित की गयी है। रामायण के उत्तरकाण्ड में आये एक वर्णन के अनुसार कृत्युग में कृषि जैसी आजीविका के साधान को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा इसे अनृत नाम से अभिहित किया जाता था। लेकिन रामायण काल (त्रेता युग) में यही अनृत लोगो की आजीविका का प्रमुख साधन बन गया। महाभारत में भी कृषि का सामान्य जन की जन की जीविका के रूप में निरूपण हुआ है तथा इसकी सुव्यवस्था के प्रति कृषकों को विशेष चेतावनी दी गयी है। महाभारत

के उद्योग पर्व में ही वर्णित है कि नौकर कृषि की देख-भाल सावधानी पूर्वक नही करते थे और उनकी थोड़ी सी असावधानी से अत्यधिक क्षति हो सकती थी। शायद यही कारण है कि यह कहा गया है कि योग्य गृहस्थ को कषषि कार्य को दूसरे के भरोसे न छोड़कर स्वंय सम्पन्न करना चाहिये।

भारतीय वर्ण व्यवस्था में कृषि को वैश्यों का व्यवसाय बतलाया गया है। राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त अयोध्या में एकत्र होने वाले वैश्यों को कृषि गोरक्ष्य जीविन कहा कर सम्बोधित किया गया है। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वैश्य अपनी जीविका कषष एवं गोपालन द्वारा चलाते थे। राम ने चित्रकूट में भरत से वैश्यों का जो, कृषि एवं गोरक्षा से जीविका चलाते थे का कुशल क्षेम पूछकर यही इंगित किया है। प्रथम दृष्टया इनका सर्वप्रधान कर्तव्य कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन ही प्रतीत होता है। सूत्रों के अनुासर कषषि कार्य वैश्यों का विषय था ${ }^{10}$ जो स्वतंत्र किसान थे और उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे। स्मृतिकारों द्वारा भी कृषि को वैश्यों का कर्म बतलाया गया है। मनु ने लिखा है कि कृषि पशुपालन एवं ब्याज लेना वैश्यों का कर्म है इसलिये इसे खेत का गुण-दोष, बीज बोने की विद्या, प्रस्थ तथा वरूण-आदि योगों का ज्ञाता तथा तोला, माशा तोल परिमाण संख्याओं की जानकारी होनी चाहिये। कालान्तर में शूद्रों को भी कृषि कार्य में संलग्न देखा हैं। कौटिल्य जो कि वर्णव्यवस्था का पोषक था उसने भी शुद्र को शिल्पकला, सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य द्वारा आजीविका चलाने की अनुमति प्रदान करता है। इस व्यवस्था से शुद्रो की आर्थिक सुधार का प्रभाव निश्चित रूप से उनकी सामाजिक स्थिति पर पड़ा होगा। इसके साथ ही कौटिल्य ने ऐसे संघो का उल्लेख किया है, जो कृषि, पशुपालन और व्यापार के द्वारा धनोपार्जन करके जीवन निर्वाह करते थे और इन संघो में निश्चित ही वैश्य एवं शुद्र कार्य करते थे। प्रसंग

वश यहाँ चीनी यात्री हुयेनसांग का वह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने कषष को शुद्रो का व्यवसाय बतलाया है तथा व्यापार एवं वाणिज्य वैश्यों का। इस आधार पर हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि मौर्य कालीन राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था के दौर में, इन गतिविधियों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ जिसके परिणामस्वरूप शुद्रो की एक विस्तृत आबादी को केवल दासता तक सीमित रखना प्रासंगिक नहीं लगा परिणाम स्वरूप कौटिल्य ने उन्हें विभिन्न उत्पादन कार्यो में लगाया। प्रो० शर्मा यह बताते है कि मौर्या काल में बड़े पैमाने पर राज्य शूद्रो को गुलामों, मजदूरों एवं शिल्पियों के तौर पर नियोजित करता था। दासों को भी बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन कार्य में संलग्न किये जाने का प्रमाण है। यद्यपि उन्हे मजदूरी दी जाती थी, किन्तु यह इतनी कम होती थी कि जीवन निर्वाह-न्यूनतम स्तर पर ही संभव रहा होगा। आगे चलकर हम यह भी देखते हैं कि कौटिल्य द्वारा प्रदत्त व्यवस्था तथा उसके पश्चात् शूद्र लोग भी राजकीय प्रोत्साहन से परती एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर स्वतंत्र कृषक के रूप में अस्तित्व में आ गये थे।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कृषि यद्यपि वैश्यों का कर्म था तथापि पुरोहितों तथा युद्धकर्मा राज्यों के अतिरिक्त लगभग सभी लोग कृषि कर्म में योग देते थे। धीरे-धीरे व्यवसायिक बन्धनों के ढीले पड़ने के साथ ही उच्च वर्णी लोग भी कृषि कर्म में संलग्न होने लगे। आपस्तम्ब एवं गौतम जैसे विधिवेत्ताओं ने बदलती हुयी सामाजिक वास्तविकताओं एवं आर्थिक आवश्यकताओं के तहत इन उच्च वर्णि लोगों को विभिन्न वर्णेत्तर कर्मो द्वारा जीविकोपार्जन की व्यवस्था प्रदान की गयी। वास्तव में आध्यात्मिक विकास में बाधक होने के कारण ही शास्त्रकारों ने उच्चवर्णों को इस वृत्ति से पृथक रहने का प्राविधान किया था।

कृषि की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण समाज में कृषकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राज्य भी इस

व्यवसाय की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुये तथा लोक स्थिति की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुये कृषि की तरफ विशेष ध्यान देता था। राज्य की तरफ से कृषि की रक्षा के सभी सम्भावित प्रयत्न किये जाते थे। इस सम्बन्ध में कौटिल्य की वह व्यवरथा महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने वानप्रर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भ्रमणकारी को ग्राम की सीमा के अन्दर प्रवेश को वर्जित किया था। इसके अतिरिक्त उसने सामूहिक स्थानों में नाच-गान तथा वाद्य इत्यादि का प्रदर्शन भी इसलिये प्रतिबन्धित किया है कि कृषकों के कार्य में इससे कोई बाधा उत्पन्न न हो। कौटिल्य ने राजकर्मचारियों को गाँव की सीमा से बाहर ही रहने का आदेश दिया था जिससे कि वे ग्रामीणों पर अत्याचार न कर सकें ${ }^{13}$ कौटिल्य के इस कथन की पुष्टि यूनानी राजदूत मेंगस्थनीज के वर्णन से होती है। उसके अनुसार युद्धकाल में शत्रुसेनायें भी कृषि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाती थी। राज्य द्वारा कृषि की तरफ विशेष ध्यान देने की पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा माध्यम कृषि भी थी। समाज में यदि छोटे कृषकों का समूह था तो दूसरी तरफ ऐसे बड़े कृषक थे, जिनके पास कई हलों की खेती थी। जैन ग्रन्थ निशीथचूर्णी में अनेक ऐसे समृद्ध कृषकों का

उल्लेख है, जिनके यहाँ आपातकाल में जैन भिक्षु शरणगत हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनो कृषकों के पास अपना एक पृथक संघ अथवा संगठन हुआ करता था, जिसके माध्यम से वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल होते रहे होंगे।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद-10, 94,13
2. ऋग्वेद-4,50, 11
3. पुरूष सुक्त- $10,90,12$
4. ऋग्वेद-10, 34,12
5. शर्मा, रामशरण, इण्डियन हिस्टॉरिकल रिव्यू, खण्ड-2, अंक-1, जुलाई 1975
6. अर्थवेद $12,3,13$
7. महाभारत शांति पर्व- 90,2 तथा 90,25
8. रामायण- 2, 100, 48
9. काठक संहिता- 37,1
10. गौतम धर्म सूत्र- 10,47
11. थामस वाटर्स: आन ह्वान च्वांग ट्रेवल्स इन इण्डिया, पृ०-168
12. शर्मा, आर०एस०, शूद्रो का प्राचीन इतिहास ।
13. अर्थशास्त्र- 2, 1, 3, 4- 35

# स्वच्छन्दतावाद का उद्भव और विकास 

*डॉ. विनीता मिश्रा

हिंदी का स्वच्छन्दतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमान्टिसिन्म का हिंदी अनुवाद है रोमान्टिसिन्म शब्द की व्युत्पत्ति रोमान्टिक विशेषण से जोड़ी जाती है प्राचीन फ्रांसीसी भाषा में इसके रामात्श्च रोमांश रोमान्ज आदि रूप पाये जाते है अपने प्राचीन रूप में रोमांस अथवा रोमान्ज शब्द मध्य यूरोप के मध्य युगीन स्वच्छन्दवृत्ति का परिचय है इसी आधार पर स्वच्छन्दतावादी धारा को अंग्रेजी में मध्य युगीन स्वच्छन्दतावाद का पुनरुत्थान कहा गया है स्वच्छन्दतावाद का उदभव और विकास में अनेक सामाजिक राजनितिक दार्शनिक तथा साहित्यिक कारणों का हाथ रहा है सामाजिक दृष्टी से स्वच्छन्दतावाद उदय सामन्ती समाज व्यवस्था के अंत होने तथा औधोगीकरण के कारण पूजीवादी व्यवस्था के उदभव के साथ माना जा सकता है। विश्व सहित्य में स्वच्छन्दतावाद अथवा रोमान्टिसिज्म सामान्यतः एक प्रवृत्ति विशेष का ध्योतकटक शब्द है। स्वच्छन्दतावाद अठ्ठारहवी शदी के अन्त में प्रभावशाली बना और उसने तत्कालीन प्रचलित विचारों का विरोध किया इस आन्दोलन से समूचे शास्त्रीयतावाद की नीव हिल गयी यह विद्रोह राजनीति और काव्य शास्त्रीय बन्धन दोनों के बिरुद्ध था इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद में मुक्ति की चेतना निहित है स्वच्छन्दतावादी रचनाकार अंकुशहीन भाव जगत में विचरण करना चाहता है उसमे कल्पना, भाव, प्रेम, सौन्दर्य, मानवीय संवेदना, प्रकृति प्रेम आदि की प्रधानता रहती है।

यूरोपीय स्वच्छन्दतावाद एक वैचारिक आन्दोलन के रूप में जन्मा इसलिय इसका प्रभाव व्यापक है और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत इतिहास और राजनीति से माननी चाहिए स्वच्छन्दतावाद को यूरोप में दो मुख्य स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा, चर्च अथवा धर्म और राजतन्त्र अथवा तानाशाही चर्च का शासन यूरोप में एक समय तक इतना कठोर था की कैथोलिक राजाओं को अपने राज्यभिषेक तक की स्वीकृति पोप से प्राप्त करनी पड़ती थी इस प्रकार की कट्टरता को स्वच्छन्दतावादी चिंतन ने ललकारा और इसका आरम्भ एक उदार धार्मिक पंथ की तलाश से हुआ। इर्श्वर की सत्ता में एक प्रकार का संशय स्वच्छन्दतावादी दृष्टी में हमें पहली बार अभिब्यक्ति पाता दिखाई देता है। इस विराट सत्ता को लेकर प्रश्न खड़े किये गये और रचनाकारों ने उनके बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की धर्म के बंधन ढीले हुए बिना ब्यक्ति को जिस संकरी नैतिकता का निर्वाह करना पड़ता था उसमे उसकी अभिलाषाओ की तृप्ति संभव नहीं थी। यूरोपीय स्वच्छन्दतावाद ने जिस नई नैतिकता को पाना चाहा उसके लिए प्राचीन रुढियो से विद्रोह करना अनिवार्य था। चर्च और धर्म के ही क्रम में स्वच्छन्दतावाद ने राजनीतिक स्तर पर यह अनुभव किया की राजाओ की निरंकुशता प्रतिबंधित करना अनिवार्य है अन्यथा अभिब्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती धर्म और राजनीति दोनों में ही उदारतावाद की मांग की गई ताकि मानव व्यक्तिव अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके और उसका सम्पूर्ण विकास हो सके पश्चिम में रोमांटिसिज्म के जन्म

[^11]की पृष्टभूमि में व्यापक आन्दोलन विद्यमान है जिसने समस्त जीवन दृष्टि को प्रभावित किया द्य विज्ञान और उधोग के क्षेत्र में कई क्रांतियां हुई जिन्होंने जीवन दृष्टि को निर्विवाद रूप से प्रभावती किया और एक नये मानववाद का उदय हुआ साहित्य के क्षेत्र इतावली कवि दांते ने प्राचीन रोमन भाषा के स्थान पर नई इतावली भाषा का उपयोग किया द्य यूरोप में स्वच्छन्दतावाद एक काव्य आन्दोलन मात्र न होकर सम्पूर्ण वैचारिक जीवन आन्दोलन है इसलिये उसने अपने को एक उदार मानवीय जीवन दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा द्य इसी प्रकार यूरोप के विभिन्न देशो जर्मनी फ़्रांस और इंग्लैंड के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलनों की अपनी अलग अलग जातिगत विशेषताए दृष्टिगत होती है।

जर्मनी में स्वच्छन्दतावाद का विकास फ़्रांस और इंग्लैण्ड से पहले आरम्भ हुआ जर्मन स्वच्छन्दतावाद का उदय गेटे के फाउस्ट के प्रथम खण्ड (1808) के प्रकाशन के दो चार वर्ष बाद क्लासिकी युग के अंत के साथ होता हैद्य श्लेगिल बंधुओ फ्रेडरिक (1759-1805 ई०) तथा आंगस्ट विल्हेम (1767-1845) को जर्मन स्वच्छन्दतावाद का आरम्भ करता माना जाता हैद्य जिन्होंने शेक्सपियर के जर्मन अनुवाद भी किये है और उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया थाद्य रोमांटिसिज्म (स्वच्छन्दतावाद) शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग सन 1798 ई० में जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल ने किया। रोमांटिक शब्द को एक काव्य प्रवृत्ति या वाद के रूप में सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले फ्रेडरिक श्लेगल ही थे। यों तो स्वच्छन्दतावाद का पुनरुत्थान प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आप ही हो रहा था, परन्तु उसके गतिमान विकास की दिशा में दो बाते बड़ी प्रेरक रही एक जर्मन स्वच्छन्दतावादी साहित्य और दर्शन तथा दूसरा फ़्रांस की राज्यक्रांति इन दोनों के प्रभाव से अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी काव्य ने एक व्यापक एवं विशिष्ट प्रेरणादायी रूप ग्रहण किया द्य रायल सोसायटी आफ एडिनबरा की संगोष्ठीयों में अंग्रेजी और जर्मन स्वच्छन्दतावाद पर विचार हुआ और इस प्रकार पाश्चात्य

साहित्य पर व्यापक रूप से उसका प्रभाव फ़ैलने लगा, यह कहा जा सकता है की जर्मन स्वच्छन्दतावाद आलोचनात्मक और दार्शनिक तत्वों से युक्त है और उसकी रचनाओ में एक संरचनात्मक एवं वस्तु परक संगति है। यद्यपि जर्मन स्वच्छन्दतावाद 1813 ई० के आस पास प्रशा और आस्ट्रिया की विजय के कारण लड़खड़ाने लगा पर उसका स्थान विशिष्ट तो है ही यूरोप में स्वच्छन्दतावाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में फ्रेंच क्रांति तथा जर्मन विचारधारा एवं औद्योगिक क्रांति का प्रमुख हाथ रहा है फ़्रांस में स्वच्छन्दतावाद को मुख्यतः दो युगों में विभक्त किया गया है पहला 1760 ई०-1820 ई० तक, पूर्व स्वच्छन्दतावाद युग और 1820-1850 ई० तक मुख्य स्वच्छन्दतावाद युग प्रथम का आरम्भ रूसो से स्वीकार किया गया है, यह उचित भी है क्योकि वही सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठ भूमि में विद्धमान है रूसो के Social contract और Emile शीर्षक पुस्तक के द्वारा एक झनझावत की रिथति उत्पन्न हो गयी थी। यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा फ्रेंच क्रांति को स्वतंत्रता समता और बंधुत्व Liberty Equility and Eraternity का स्वर मिला इसी स्वर के द्वारा यूरोप का रोमांटिक आन्दोलन तीव्रता के साथ फ़ैल जाता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स- 1789 ई की फ़्रांसिसी क्रांति जिसे प्रजातंत्र की जननी कहकर भी सम्बोधित किया जाता है अपनी पृष्टभूमि में वैचारिक क्रांति की परम्परा लिए हुए है और इसी लिए उसका प्रभाव केवल राजनीतिक न होकर सम्पूर्ण इतिहास, जीवन, संस्कृति, साहित्य और कला आदि पर है।

इंग्लैण्ड में स्वच्छन्दतावाद की शुरुआत 1798 में लिरिकल बैलेड्स से माना जाता है इस संग्रह की कविताएँ उन्मुक्त रूप से वैयक्तिक अनुभूतियो के आधार पर लिखी गयी है। इसकी भूमिका अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद का घोषणा पत्र माना जाता हैद्य इस संग्रह मे विलियम वर्डसवर्थ के मित्र कल्लिज ने भी सहयोग दिया था। ये दोनो काव्य के प्रचलित रूप और शैली को बदलना चाहते थे दोनों ने एक योजना बनायीं इसके अनुसार

एक ने दैनिक जीवन को अलौकिक रूप प्रदान करने का व्रत लिया दुसरे ने अपेक्षित घटनाओ तथा पात्रों को वास्तविक रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस काव्य सर्जना में जाने पहचाने तथा साधारण पात्रो का चयन किया गया तथा कवियों की रुझान निम्न तथा ग्रामीण जीवन पर केन्द्रित हुयी तथा मनुष्य की स्वभाविक भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया कबी वर्डसवर्थ ने कला जगत से कृत्रिमता को नष्ट करने के लिए यह प्रयास किया थाद्य रोमांटिक कवियों ने ग्रामो की ओर प्रस्थान किया, प्रकृति के रूपों को निहारा, पर्वत झील सरोवर के सौन्दर्य का आस्वादन किया। प्रकृति प्रेम स्वच्छन्दतावाद का पर्याय बन गया और स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति के अनन्य पुजारी पुनर्जागरण ने नए ज्ञान विज्ञान के सहारे प्राचीनतम परम्परा को नए ढंग से समझने की दृष्टि दी और समाज में क्रन्तिकारी विचारो का उदय हुआ यहाँ स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों के विकास का अधिक अवसर इसलिए भी था, क्योंकि फ़्रांस की तुलना में यहाँ वातावरण कम आंदोलित था। फलस्वरूप इंग्लैण्ड में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण विकास हुआ और उसने एक प्रबल आन्दोलन का रूप ग्रहण किया द्य भारत में स्वच्छन्दतावादी प्रभाव अंग्रेजी के माध्यम से बंगला पर पड़ा द्य हिन्दी में यह प्रवृत्ति 20 वी सदी के दूसरे दशक से दिखाई देती है। हिंदी के स्वच्छन्दतावाद पर अंग्रेजी और बंगला का मिला जुला प्रभाव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वच्छन्दतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्य धारा को नये नये विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी पर भाषा ब्रज ही रहने दी गयी और पद्य के ढाचो, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छन्दतावाद के दर्शन न हुए इस प्रकार की स्वच्छन्दता का आभास पहले पहल पं श्रीधर पाठक ने ही दिया। इन्होने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रह कर अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा "स्वर्गीय वीणा" में उन्होंने उस

परोक्ष संगीत क दिव्य संगीत की ओर रहस्य पूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातो पर विचार करने पर पं श्रीधर पाठक की सच्चे स्वच्छन्दतावाद (रोमांटिसिज्म) के प्रवर्तक ठहरते है। हिंदी स्वच्छन्दतावादी काव्य अपनी मुख्य यात्रा 20 वी सती के दूसरे दशक के लगभग अंत मे शुरू करता है और चौथे दशक तक अपना सर्वोत्तम सृजन देता है। इस प्रकार समय की माप में 20 वर्षों के भीतर आधुनिक काव्य की रूमानी प्रवृतियां हिंदी काव्य में नए कीर्तिमान स्थापित करती हैं। हिंदी स्वच्छंदतावाद आधुनिक युग की उत्पत्ति है और उसमें देश की राजनीति सामाजिक परिस्थितियों का योग है, संभव है उन्नीसवीं सदी के अंत और 20 वीं सदी के आरंभ में उदित होने वाले इस हिंदी स्वछंदतावाद ने अपने आरंभिक क्षणों में पाश्चात्य रोमांटिक में से प्रेरणा ली हो पर आज उसका जो स्वरूप हमारे सामने है वह प्रमाणित करता है कि उसने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण किया।

स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के अभिमत स्वच्छंदतावाद का आरंभ 18 वीं सदी में हो गया था लेकिन इसका पूर्ण विकास उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ है स्वच्छंदतावादी चेतना परंपरावादी सिद्धांत के विरोध में विद्रोह के रूप में आई यह विद्रोह इंग्लैंड में इतना तेज नहीं था जितना कि जर्मनी और फ्रांस में वर्ड्सवर्थ तथा कालरिज इस नई विचारधारा के प्रथम उन्नायक थे। इन दोनों कवि आलोचकों के संयुक्त प्रयास से ही स्वच्छंदतावाद में एक नवीन आंदोलन का रूप धारण किया। वर्डस्वर्थ के लिरिकल बैलेडस और कॉलरिज के लिटरेरिया बायोग्राफीया के द्वारा अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म ( स्वच्छंदतावाद) अपने व्यापक रूप में हमारे सामने आया। बैलिश्की के अनुसार स्वच्छंदतावाद के क्षेत्र मनुष्य का संपूर्ण आंतरिक और आत्मिक जीवन है जो कि आत्मा और हृदय की वह पवित्र भूमि है जहां से उन्नति के निमित्त किए हुए सारे प्रयास उद्भूत होते हैं पर कल्पना के द्वारा सृष्टि आदर्शों में संतोष पाते हैं। आगे इनका कहना है कि वहां जीवन

है जहां मनुष्य हैं और जहां मनुष्य हैं वही आपको स्वच्छंदतावाद मिलेगा। वाल्टर पेटर शब्दों में के सौंदर्य साथ अनूठेपन का योग ही कला में सौंदर्य लालसा एक निश्चित होने के कारण सौंदर्य लालसा के साथ जिज्ञासा का योग स्वच्छंदतावादी स्वभाव का निर्माण करता है। स्वच्छंदतावाद को अभिक्रिया और क्रियातमक दो भागों में गोर्की ने विभाजित किया है, डॉक्टर अजब सिंह के शब्दों मे अक्रियात्मक स्वच्छंदतावाद वस्तुतःमनुष्य के जीवन को रंग चुनकर उसे अंतर्जगत के निष्फल आत्मदर्शन जीवन की न हल होने वाली पहेलियों जैसे प्रेम, मृत्यु तथा अनिवार्य समस्याओं के चिंतन में उलझाता है क्रियात्मक स्वच्छंदतावाद मानव के जीवन संकल्प को दृढ़ करता है। आसपास के जीवन और उसके सभी प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह करता हैं। क्रियात्मक या सक्रिय स्वच्छंदतावाद को हम नव स्वच्छंदतावाद भी कह सकते हैं।

टी० ई० ह्युम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि स्पेकुलेशंस मे स्वच्छंदतावाद पर नवीन दृष्टि से विचार किया है यथा तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो। इसलिए तुम मनुष्य में ही ईश्वर का विश्वास करने लगते हो तुम स्वर्ग में विथ्वास नहीं करते हो इसलिए धरती पर ही स्वर्ग है ऐसा विश्वास करते हो दूसरे शब्दों में तुम स्वच्छंदतावाद को प्राप्त करते हो स्वच्छंदतावाद के प्रकृति एवं स्वरूप पर विचार करते हुए भारतीय विद्वानों ने विभिन्न मन प्रस्तुत किए हैं द्य स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है भारतीय विचारकों के इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था द्य उसके अनुसार प्रकृति प्रांगण में चर -अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय उनकी गतिविधि पर आत्मीयता दृ व्यंजक, दृ ष्टिपात, सुख- दुख मे उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता वाद के पदचिन्ह है द्यआचार्य नंददुलारे वाजपेई के शब्दों में स्वतंत्र्य की लालसा और बंधनों का त्याग रोमैटिक धारा के मूल में व्याप्त है द्यप्रेमशंकर के अनुसार मनुष्य की निजी आजादी

व्यक्तित्व की छूट, सौंदर्य की एक अपनी दुनिया आदि कि जो ध्वनि आती है और उसमें रोमानी प्रवृतियों की जो शिरकत हैं इसके लिए स्वच्छंदतावादी काव्य ही अधिक मौज नाम मालूम होता है डॉ त्रिभुवन सिंह के शब्दों में रोमांटिक साहित्य उरु मानव समाज के लिए उस मानव समाज द्वारा निर्मित है जो अपूर्ण है और जिन को पूर्ण करने की वह इच्छा रखता है अर्थात यह एक जीवंत तथा गतिमान और क्रियाशील एवं कर्मठ समाज का साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वच्छंदतावादी स्वरूप को स्पष्ट करने में आत्मानुभूति, आवेग धारा, व्यक्ति का प्राधान्य तथा कल्पना की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं उन्होंने स्वच्छंदतावाद को इस रूप में अभिव्यक्त किया है रोमांटिक साहित्य की वास्तविक उत्सव भूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से धन संश्लिस्ट निविड़ आवेश की ही प्रधानता होती है। मानसिक वृतियां ही इस व्यक्तित्व प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी है। हिंदी के आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा है, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के अनुसार 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजी कवियों में एक अद्भुत अनुभव धारा प्रबल हो कर प्रकट हुई जिसे रोमांटिसिज्म के नाम से अभिहित किया गया इसी भाव धारा को हिंदी में स्वच्छंदवाद अथवा स्वच्छंदतावाद बाद कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार सामाजिक बंधनों को तोड़कर जीवन के स्वच्छंद विचरण करने की लालसा ही स्वच्छंदतावाद है। हिंदी साहित्य कोष में स्वच्छंदतावाद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है साहित्यिक उदारवाद ही रोमांटिसिज्म है अर्थात प्राचीन शिस्ट तथा क्लासिक परिपाटी के विरोध में उठ खड़ी होने वाली विचारधारा को रोमांटिसिज्म कहते हैं। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार स्थूल सौंदर्य कि निर्जीव आदित्य से थके और कविता की परंपरागत नियम श्रृंखला से जुड़े हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बंधे स्थूल का यथार्थ चित्रण ही रुचिकर हुआ

और न उसका रुणीगत भाषा आदर्श उन्हें नवीन रूप रेखाओं की आवश्यकता थी द्य और यही स्वच्छंदतावाद का अभिप्रेत है। डॉक्टर अजब सिंह का मत स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में इस प्रकार है स्वच्छंदतावाद नवीन अनुभूति की भूमि पर पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों से विद्रोह कर चेतन प्रकृति तथा लोक जीवन की अनुभूति को वाणी देता है नए काब्य रूपों को नइ शैलियों को पल्लवित एव पुष्पित करता है। चेतन और अचेतन विषयी और विषय अन्तः और वाह्य मानव और प्रकृति दो विरोधी तत्वों का समन्वय भी करता है तथा इसकी दुनिया पूरी तरह से नहीं होती है। स्वच्छंदतावाद के संदर्भ मे डॉक्टर नागेन्द्र का अभिमत इस प्रकार है राष्ट्रीय अतीत तथा मध्ययूग से सम्बद्ध दृश्यों, घटनाओं एवं पात्रों का चित्रण अमूर्त की अपेक्षा मूर्त की स्वीकृति, प्राकृतिक दृश्यों वाली तथा तजनित जंगल प्रबल रागात्मक अद्भुत तथा विस्मयोत्पदक व्यापार, आत्मा और परमात्मा, स्वप्न तथा अवचेतन ये सभी स्वच्छंदतावादी साहित्य के प्रिय विषय रहे हैं। गीतात्मकता दिवास्वप्न बहुलता कल्पना तथा उत्प्रेरणा इस साहित्य के प्रमुख लक्षण हैं डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल तरुण द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है हिंदी स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद के मूल तत्व प्राप्त थे जो अंग्रेजी कविता के रोमांसवाद मे प्राप्त होते हैं द्यअर्थात रुढियो से मुक्ति व्यक्तिगत जीवानाभुती स्वच्छंद और रमणीय कल्पना, प्रकृति के प्रति गंभीर प्रेम तथा उसमें चेतन सत्ता का आरोप अतीत और भविष्य के प्रति लालसा, ललक, बौद्धिकता के स्थान पर कोमल भावना का प्रधानय मुक्त छंद विधान आदि द्य इस परिभाषा में स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वच्छंदतावाद वास्तव में एक नव्य कल्पनाशील दृष्टीकोण से जीवन और प्रकृति को देखने की प्रवृति है

जिसमे प्रायः सभी कला रूपों को प्रभावित किया है तथा इतिहास और दर्शन पर भी प्रभाव डाला। स्वच्छंदतावाद नई अनुभूति की भूमि पर प्राचीन परम्पराओ और रुढियो से विद्रोह कर चेतन प्रकृति और लोकजीवन की अनुभूति को स्वर देता है। स्वच्छंदतावाद भाव और भाषा के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया है उसने परंपरागत रीतिबद्धता और शास्त्रीयसिद्धांतों को तोड़ा साथ ही अभिवक्ति को नई दिशा प्रदान कर अपनी एक नई दुनिया बनाई इसमें पुरानी रुढियो और परंपराओं का कोई अस्तित्व नहीं है।

## ग्रन्थ सूची-

1- डॉ० बालमुकुंद पाठक
भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र
डॉ० प्रेम शंकर हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य
3- डॉ० अजब सिंह
आधुनिक काव्य की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां
कार्ल मार्क्स आर्थिक एंगल्स संकलित रचनाएं
अजब सिंह नव स्वच्छंदतावाद
श्याम किशोर मिश्र अंग्रेजी रोमांटिक काव्य के संदर्भ में हिंदी छायावादी काव्य का अध्ययन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर त्रिभुवन सिंह आधुनिक हिंदी कविता के स्वर धारा
9- डॉक्टर देवराज उपाध्याय रोमांटिक साहित्यशास्त्र
10- डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद
11- आचार्य नंददुलारे बाजपेई आधुनिक साहित्य
12- धीरेंद्र वर्मा हिंदी साहित्य को" $T$
13- आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी समसामयिक साहित्य
14- श्री कृष्ण लाल आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास
15- सत्यदेव मिश्र पाश्चात्य समीक्षा सद्धांत और वाद

# बेरोजगारी उन्मूलन में वाणिज्यिक बैंकों का परिदृश्य 

## *अजीत सिंह

भारतवर्ष में व्यावसायिक बैंकिंग प्रणाली की शुरूआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई। यह प्रणाली ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली का ही अनुकरण थी। भारतीय व्यावसायिक बैकिंग तंत्र की अपने विस्तार, विविधीकरण विदेशी विनियम तथा व्यावसायिक विस्तार के सन्दर्भ में प्रगति एक युगान्तकारी घटना थी। फिर भी ब्रिटिश काल में और इनके राष्ट्रीयकरण से पहले भारतवर्ष में व्यावसायिक बैंकों का देश की अर्थव्यवस्था में विशेष निर्णायक योगदान नहीं था। इनका व्यावसायिक योगदान केवल संगठित क्षेत्रों में था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योग, कृषि क्षेत्र आदि इनके योगदान से अछृते ही थे। भारती अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी रही है कि असंगठित क्षेत्र जिसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र जो हमारी अर्थव्यवस्था में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 26 प्रतिशत भाग पूरा करता है, भी शामिल है, वित्तीय सहायता के अभाव में आधुनिक तकनीक के नक्शेकदम पर प्रगति नहीं कर सका है। परिणामस्वरूप हमारी की समस्या का समाधान न कर सकी और अन्ततः कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों का हो गया। स्वतन्त्रता के बाद हमारी सरकारों ने नयी आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू की। स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम जैसे- सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, आई० आर०डी० पी०, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थली विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना आदि शुरू की गई और इन योजनाओं के अन्तर्गत आज भी कार्य हो

रहा है। यद्यपि, यह गहन आर्थिक योजनाओं का ही परिणाम है कि भारतवर्ष ने आशानुकूल उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों के प्रभावी प्रगति दर्ज की है। किन्तु बेरोजगारी की समस्या के हल में कषषे क्षेत्र या अन्य क्षेत्र असफल ही रहे हैं।

अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र (दोनों) बेरोजगारी की समस्या से निजात देने की कोशिश की परन्तु ये देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में सफलता नहीं दर्ज करा सके। नि:सन्देह बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा ने रोजगार खोजने वालों की संख्या में वृद्धि की है। इसलिए यह माना गया कि अवसर की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को इसके लिए जागष्त करने की आवश्यकता है कि वे स्वरोजगार के अवसर तलाशें।

भारत सरकार ने अनुकूल वातावरण के निर्माण में विशेष ध्यान दिया है ताकि संरचनात्मक सहायता मुहैया कराकर रोजगार खोजने वालों को स्वरोजगार योजना के तहत लाभ पहुँचाया जा सके। इसके अन्तर्गत स्वरोजगार अवसर केन्द्रों का सष्जन अति महत्वपूर्ण सुविधा है। जो अनुकूल पैमाने में वित्तीय सहायता दिलाती है और इसके साथ ही तकनीकी जानकारी व अन्य दूसरी सुविधाएँ, जैसे- परिवहन, ऊर्जा इत्यादि की उपलब्धता लोगों को स्वरोजगार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यही कारण है कि व्यावसायिक बैंक, जो देश के वित्तीय स्रोत का प्रमुख केन्द्र है, को राष्ट्रीय आर्थिक
*शोध छात्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

नीति और नियोजन की प्राथमिकता के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार कार्य करना पड़ा। भारतवर्ष में वर्तमान में 90 प्रतिशत से भी अधिक व्यावसायिक बैंक सरकारी क्षेत्र में है, तथा अनेक कमजोरियों के बावजूद भी वे प्रकाश में आये हैं यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि हमारे व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में फैली बहुत सी आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रयत्क्ष रूप से अपने को शामिल करते हुए न केवल आधुनिकतम उद्योगों या व्यावसायिक गतिविधियों अपितु कृषिगत और लघु उद्योग या अन्य तरह की ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये।

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या दोनों के द्वारा कर पाना मुश्किल दिखाई देता है। अतः स्वरोजगार को विशेष महत्व प्रदान किया गया, विशेष रूप से 'गरीबी हटाओ' के सन्दर्भ में, जो हमारी सभी महत्वपूर्ण आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी और बेरोजगारी हाथ में हाथ डाले साथ-साथ चलती है और इन्हें रोजगारोन्मुख अवसरों की उपलब्धि के माध्यम से ही ध्वस्त किया जा सकता है। यद्यपि हमारे आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तष्तीयक क्षेत्रों में व्यापक रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया था। लेकिन इसे बेरोजगारी के बैकलॉग से नियन्त्रित नहीं किया जा सका फलतः इसका वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ने का क्रम जारी रहा।

मात्र जनसंख्या वृद्धि ही व्यापक बेरोजगारी का मूल कारण नहीं है, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण कारक हैं अनेक बार बेरोजगार लोग नौकरी पाने में असफलत रहते हैं क्योंकि वे उसकी वांछनीय योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाते। संगठित क्षेत्रों में चाहे वे राज्य सरकार के अधीन हों या निजी नियन्त्रणाधीन, जब नये रोजगार के अवसरों का सृजन होता है तो वहाँ केवल ऐसे लोगों का समायोजन हो पाता है जिनके पास जॉब के अनुकूल वांछनीय योग्यता एवं कुशलता प्राप्त करने तथा संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए वांछनीय विशिष्टता या

योग्यता प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं।
आर्थिक जगत के संगठित क्षेत्रों द्वारा रोजगार अवसरों का सृजन काफी हद तक नगरीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध करता है, फलतः जनसंख्या का केन्द्रीयकरण होता है जिससे अनेक समस्याओं, जैसे- स्वास्थ्य और पर्यावरण, प्रदूषण आदि का जन्म होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण किसी दूसरे के द्वारा प्रदत्त कोई नौकरी पकड़ लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि आर्थिक रूप से ही हीन व्यक्ति की अप्रत्याशित परिणाम दे देता है, यदि उसे अच्छे निर्देश और आर्थिक स्रोत का सहयोग उसके कार्य को अंजाम देने के लिए उसके कौशल और दक्षता के अनुकूल मिल जाता है।

हमारे देश के लिए एक सही एवं सन्तुलित नीति होने चाहिए न कि संगठित क्षेत्रों के मात्र परिक्षेत्र के विस्तार द्वारा रोजगार अवसरों के सष्जन और विस्तार का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ अनुकूल वातावरण और अंतसंरचनात्मक सष्जन के लिए संजीदा होना होगा और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रगति के प्रति पर्याप्त ध्यान देना होगा। पिछड़े और गरीबी लोगों के विकास के लिए शुरू की गई बहुत सी योजनाएँ / कार्यक्रम के अलावा सहकारी क्षेत्रों के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा।

स्वरोजगार मानक पर सही रूप से जुझारू प्रकृति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुई और हमारी हमारी व्यावसायिक बैकिंग प्रणाली ने इस अभियान की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरमंद और पिछड़ों के लाभ के लिए किया। 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस दिशा में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस कदम से व्यावसायिक बैंक प्रणाली और समुदाय के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली।
'स्वरोजगार' का शाब्दिक अर्थ बेरोजगार द्वारा जीवंत आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना है, अर्थात्

परिप्रेक्ष्यानुकूल नौकरी की तलाश करने वाला, जिसे व स्वयं चलाये और व्यवस्था करें और वह उसके नियमित आमदनी का आधार स्रोत हो। दूसरे शब्दों में, बेरोजगार या रोजगार तलाशने वाले द्वारा किसी दूसरे नियोक्ता की ओर अपने रोजगार के लिए नहीं देखना, बल्कि अपने खुद के उद्यम में स्वयं को व्यस्त रखना ही स्वरोजगार है।

स्वरोजगार का मुख्य आशय है कि वह एक छोटे निवेश द्वारा प्रारम्भ होना चाहिए और बाद में अर्जित की गई दक्षता के अनुकूल इसमें वृद्धि होनी चाहिए। इसका संचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा छोटे समूह के सहयोग से होना चाहिए। जो एक स्तरीय हो।

बैकिंग आयोग द्वारा निर्देशित सामान्य स्वरोजगार के उपाय निम्नलिखित हैं-

1. रोड, जल, परिवहन द्वारा स्कूटर, टैक्सी, ट्रक, आटो रिक्शा, साइकिल-रिक्शा आदि का उपयोग।
2. डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि का व्यवसाय।
3. फुटकर व्यापार या छोटा निर्माता।
4. बढ़ई, लोहार आदि जैसे ग्रामीण कारीगर, पुष्प खेती, फल, खेती आदि ।
5. अभियोग का अध्ययन, शिक्षा या तकनीकी दक्षता

का अर्जन।
ये कुछ उपाय है जो दोनों जगह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। लेकिन वे अलग-अलग

स्थानों या क्षेत्रों में व्याप्त जलवायिक भिन्नता और भौगोलिक या प्राकृतिक परिस्थतियों पर निर्भर करती है। सरकार की वर्तमान रोजगार नीति से स्वरोजगार का विशेष महत्व है जो मुख्यतः बैंको के सस्ते एवं सरल वित्तीय सहयोग पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसका प्रमुख कारण हमारे देश में व्यावसायिक बैंकों के प्रत्यक्ष दायित्व के तहत राज्य के नियन्त्रणाधीन होना था।

## सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची -

1. अग्रवाल वी०पी०डी०, 1981 : कामर्शियल बैंकिंग इन इण्डिया आटर नेशनलाइजेशन क्लासिकल पब्लिशिग, न्यू देलही।
2. अग्रवाल, एच०एन0, 1980: ए० पार्टेट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, न्यू देलही।
3. बसु एस०के०, 1979: कामर्शियल बैंक्स एण्ड एग्रीकल्चरल क्रेडित एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देलही।
4. सिंह बी०के०, 2002 : भारतीय अर्थव्यवसशा, कुशल पब्लिकेशन, वाराणसी।
5. देसाई बी०, 2001 : इण्डियन बैकिंग- नेचर एण्ड प्रॉल्लम्स हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
6. छिपा एम०एल०, 1987: कामर्शियल बैकिंग डेवलपमेन्ट इन इण्डिया, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर/

# सामाजिक परिवर्तन के दौर में मूल्यों का संकट 

## सन्तोष कुमार*

भारतीय समाज, सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारम्भ हुआ जब विश्व के अधिकांश लोग जंगली एवं बर्बर अवस्था में थे। यहाँ के श्रृषि-मुनियों, विचारकों एवं सामाजिक चितंको ने अपनी साधना, अध्ययन, चितंन एवं मनन तथा अनुभव के आधार पर ऐसी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को विकसित किया। जिसने भारतीय समाज के लोगों के जीवन का मार्गदर्शन किया साथ ही भारतीय समाज को संगठित बनाये रखने में योग दिया। त्याग, दया, उदारता, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सहानुभूति, ईमानदारी, नैतिकता आदि सामाजिक मूल्य भारतीय समाज के लोगों के जीवन का प्रारम्भ से ही मार्गदर्शन करते रहे है। किन्तु वर्तमान आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि इन सामाजिक मूल्यों, जीवनमूल्यों, नैतिक मूल्यों के समक्ष गंभीर संकट महसूस किया जा रहा है। सूचना क्रान्ति का आज चहुओर दबदबा है विशेषकर भारत में । सूचना क्रान्ति ने आज विश्व के समस्त देशों को जोड़कर आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण को जन्म दिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश एवं समाज एक दूसरे से जुड़ गये हैं और इनके बीच पूँजी का आदान-प्रदान होने के साथ-साथ संस्कृति का भी आदान-प्रदान हो रहा है। संस्कृतियों के इस आदान-प्रदान की प्रक्रिया का भारतीय समाज के मूल्यों एवं संस्कृतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है और यदि हम वर्तमान भारतीयता का

अध्ययन करें तो हमें स्पष्टतः दिखाई पडेगा कि आज का भारत परम्परागत भारतीय समाज से किस प्रकार भिन्न है। वर्तमान भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य नैतिक मूल्य परम्परागत भारतीय समाज के मूल्यों से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिवादिता, स्वार्थवादिता, भोगवाद, भौतिकतावाद, अनैतिकता, लोभ, भ्रष्टाचार आदि के समक्ष हमारे सामाजिक जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य दम तोड़ते प्रतीत हो रहे है। वर्तमान भारतीय समाज सूचना क्रान्ति, आधुनिकिकरण, वैश्वीकरण, पश्चमीकरण जैसी प्रक्रियाओं के चपेट में है और निस्संदेह इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन प्रक्रियाओं ने भारतीय समाज की जड़ता को समाप्त किया है। सदियों से चली आ रही रूढ़िगत मान्यताओं, प्रथाओं एवं व्यवहारों को समाप्त किया है एवं आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति से भारतीय समान को परिचित कराया है। चिकित्सा ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, शासन, प्रशासन, कम्प्यूटर आदि विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रक्रियाओं के क्रियाशील होने के कारण तरक्की आई है। किन्तु यह तरक्की केवल बाह्य रूप से आई है। भौतिक रूप से आई है। अंदर से या यूं कहे कि आतंरिक रूप से भारत अब उतना ठोस दिखाई नहीं पड़ता जितना पहले था। यह खोखलापन इसलिए आया है क्योंकि हम अपने जीवन मूल्यों भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों नैतिक मूल्यों जो हमारी पहचान थी, जिस पर हम खड़े थे उससे दूर होते चले गये।

* असि० प्रो० समाजशास्त्र राजकीय महिला महाविद्यालय अहिरौला आजमगढ़

विकास की अंधी दौड़ एवं आगे बढ़ने की तीव्र लालसा में हमारा वह चश्मा जो सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक-अनैतिक के बीच भेद बताता था, वह इस विकास की अंधी-आंधी में न जाने कहा उड़ गये और जब कोई समाज अपने मूल्यों से एवं सभ्यता संस्कृति से हटता है तो दिशाहीनता पैदा होती है। वर्तमान भारतीय समाज भी कहीं न कहीं दिशाहीन एवं दिग्र्रमित दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि लोगों में कोमल भावनाएँ जगाने संवेदनशील बनाने, संवेदनाओं एवं संस्कारों को जगाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्य एवं वर्जनाए दिन प्रतिदिन टूट रहे है, दम तोड़ रहे है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत अमर्यादित असमाजिक अनैतिक आचारणों एवं व्यवहारों में वषद्धि हुई है। असंवेदनशीलता बढ़ी है। यह असंवेदनशीलता प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है।

आये दिन समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को उजागर करती है जैसे पति द्वारा पत्नी की हत्या की जा रही है तो पत्नी द्वारा पति की हत्या की जा रही है। जमीन जायदात के लिए पुत्र द्वारा माता-पिता की हत्या कर दी जा रही है। सम्पत्ति के लिए व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है। बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। यहां तक कि स्वंय माँ द्वारा पैसे के लिए बच्चे को बेच दिया जा रहा है। मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म एवं अन्य अप्राकृतिक जैसी घटनाएं हो रही है। वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म ये सब क्या है। वास्तव में ये सब इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं हमारा समाज नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है नैतिक रूप से पतित होता जा रहा है। नैतिकता में हास कई अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता घटी है। न्याय के प्रति उतना संवेदनशील दिखाई नहीं पड़ते। एक चिकित्सक जिसे धरती पर दूसरा भगवान माना

जाता है। वह भी मानवतावादी मूल्यों एवं धर्मों से दूर दिखाई पड़ता है अपने व्यवसाय में नैतिक मूल्यों का परित्याग कर रहा है। व्यापारी वर्ग द्वारा लाभ के लिए व्यक्ति के जीवन से खिलावाड़ किया जाता है। बिना किसी नैतिक सामाजिक मूल्यों को ध्यान दिए मिलावटी एवं जहरीली खाद्य पदार्थो, वस्तुओं का उत्पादन एवं नकली दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता एवं शक्ति प्राप्ती के लिए राजनीतिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों की तिलांज्जली दी जा रही हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं कार्य-कलापों से संम्बधित विभिन्न प्रकार के मूल्य नैतिक मूल्य होते है किन्तु आज इन सभी क्षेत्रों में ये मूल्य तेजी से बदल रहे है नैतिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है।

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। भारतीय समाज में भी आज वैज्ञानिक मूल्यों का प्रचार प्रसार बढ़ा है। इन वैज्ञानिक मूल्यों ने मनुष्य की जीवनशैली उनके आचार विचार एवं क्रियाकलापों को गहराई से प्रभावित किया है तथा भारतीय समाज को और अधिक बौद्धिक तार्किक एवं वैज्ञानिक बनाया है। तार्किक एवं वैज्ञानिक मूल्यों को अपनाने वाले को आज समाज में सही ठहराया जाता है भले ही उसके आचरण एवं व्यवहार में नैतिकता का समावेश हो या न हो। भौतिक रूप से आर्थिक रूप से प्रगति एवं उन्नति के लिए जो सही लगता है उसे व्यक्ति आज अपनाना चाहता है। वास्तव में कहीं न कहीं आज व्यक्ति का तार्किक नजरिया भौतिक वादी हो गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो आज तार्किकता का भौतिकवादी मूल्यों से गठबधंन दिखाई पड़ता है। भौतिकतावादी मूल्यों को ज्यादा महत्व मिलने के कारण सामाजिक मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों का दायरा आज सिमटता जा रहा है। चाहे परिवार हो या विवाह धर्म हो या शिक्षा, आर्थिक हो या राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आज मूल्य तेजी से बदल रहे है। मूल्यों में बदलाव एवं गिरावट का सम्बन्ध कहीं न कहीं हमारी सामाजिक संस्थाओं के

कमजोर होने से भी है। जो इन नैतिक मूल्यों सामाजिक मूल्यों को सीचते थे। पल्लवीत एवं पुष्पीत करते थे। इन सामाजिक संस्थाओं पर भी भौतिकता पर व्यक्तिवादिता का प्रभाव पड़ा है। इस सन्दर्भ में हम परिवार एवं शिक्षा जैसी सामाजिक संस्थाओं की वर्तमान भूमिका का मूल्यांकन कर देख सकते है।

हमारे यहाँ प्रारम्भ से ही परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है, जहाँ तीन से चार पीढ़ियों के सदस्य एक साथ जीवन जीते है। सामाजिक मूल्यों, आदर्शों नैतिक मूल्यों पर यह परिवार ज्यादा बल देता है तथा ऐसे परिवार में रहने वाले व्यक्ति पर इन मूल्यों का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है। वह आजीवन इन मूल्यों से जुड़ा रहता है। यह उसने व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है। परन्तु आज संयुक्त परिवार की यह भूमिका कमजोर हुई है क्योंकि संयुक्त परिवार आज खुद आस्तित्व संकट के दौर से गुजर रहा है। छोटा परिवार इसका स्थान लेता जा रहा है। किन्तु यह छोटा परिवार सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, नैतिक मूल्यों की वह शिक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास में अपनी वह भूमिका नहीं निभा पा रहा है जैसे कि संयुक्त परिवार निभाता रहा है। संयुक्त परिवार जैसा स्थायित्व प्रतिमान व स्वरूप न होने के कारण तथा व्यक्तिवादिता, भोगवाश का ऐसे परिवार पर ज्यादा प्रभाव होने के कारण यह परिवार संयुक्त परिवार जैसा प्रकार्य व भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसी प्रकार वर्तमान शिक्षा आधुनिक शिक्षा भी उतना आज प्रकायत्मिक नहीं जितना पहले की परम्परागत शिक्षा थी। वर्तमान शिक्षा विसंगतियों को जन्म दे रहे है। शिक्षा हमें विनम्र, उदार, सहिष्णु और सद्चारण की तरफ प्रेरित करती है। पर आज की शिक्षा में ये तत्व दूर—दूर तक नहीं दिखते। हमारे परम्परागत विद्या के स्त्रोत जो वेद एवं शास्त्र होते थे। नयी व आधुनिक शिक्षा ने विद्या के इन प्राचीन स्त्रोतों व ज्ञान की अनदेखी की है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के बावजूद समाज मे विसंगतिया, विसमताएँ,

विद्रुपताएँ विडम्बनाए बढ़ी है। उन्माद, आतकवाद, सामाजिक असमानता, अपराध, बाल अपराध, यौन हिंसा, असहिष्णुता व सम्प्रदायिकता बढ़ी है तो इसके पीछे कारण मूल्यों से हीन शिक्षा है। पहले हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा प्रचलित थी। नैतिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता था। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। किन्तु वर्तमान शिक्षा से यह तत्व दूर हो गये है। आज व्यवसायिक ज्ञान व वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे व्यक्ति और समाज का सामाजिक आर्थिक तार्किक स्तर ऊँचा उठाया जा सके। किन्तु नैतिक रूप से व्यक्ति का स्तर कितना उठा उससे वर्तमान शिक्षा आधुनिक शिक्षा का कोई लेना देना नहीं। सामाजिक आर्थिक स्तर तो ऊँचा उठा है। लेकिन नैतिक स्तर में गिरावट भी आई है। इस प्रकार देखा जाय तो हमारी सामाजिक संस्थाओं की भूमिका वर्तमान परिवर्तन की प्रक्रियाओं जैसे आधुनिकीकरण पश्चमीकरण, वैश्वीकरण के दौर में कमजोर हुई है जिसका परिणाम कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों में ह्ास सामाजिक मूल्यों में गिरावट के रूप में सामने आ रहा है।

मूल्य किसी भी समाज की धरोहर होते है जिस पर किसी भी समाज की उन्नति एवं विकास टीका होता है। यह समाज के लोगों को सामाजिक मानकों, लक्ष्यों, आर्दशों से व्यक्ति को परिचित कराता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाजिक जीवन एवं सामाजिक परिर्थितियों में अपने व्यवहार का मूल्यांकन करता है। किन्तु वर्तमान भारतीय समाज में जिस तरह से मूल्यों में गिरावट आ रही है उसे देखने के पश्चात् ऐसा लगता है। कि हम कहीं न कहीं जड़ से विहीन वृक्ष की दशा में पहुँच रहे है। उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पश्चिम की हवा के साथ साथ सूचना एवं संचार के मायाजाल में भटक जाना कि हम अपने मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों को इस हद तक विस्तृत कर दे कि हमारी पहचान ही खतरे में पड़ जाए उचित नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो देश व समाज अच्छे नागरिकों के लिए तरस जायेंगे।

## सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. Mukerjee, Radhkamal"The Social Structure of Values (1950) Macmillan Publisher. 2. हसनैनए नदीम, समकालीन भारतीय समाज : एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य (2009) भारत बुक सेन्टर लखनऊ।
2. सिंह, जे०पी०, समाजशास्त्र (2005) पी०एच०ई0 पब्लिकेशन दिल्ली।
3. Pandey, S.S, Sociology (2009) Tata Mcgrawhill Publication
Singh, Yogendra, Social Change in India: Crisis and resilienc (1993) Haranand Publicalion

## स्वधर्म: व्यावहारिक निष्कर्ष

## डा० क्षमा तिवारी*

नैतिक दर्शन जगत् में तीन प्रकार के कर्म स्वीकृत है-प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म एवं क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध एवं संचित कर्म का संबंध पूर्व जीवन से है, जिसमें मनुष्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो मनुष्य वर्तमान जीवन में करता है। इसके लिए गीता निष्काम कर्म का उपदेश देती है तथा स्वधर्म पालन द्वारा निष्काम कर्म को सुगम बनाती है। क्रियामाण कर्म यदि स्वधर्म के दायरे में होंगे तो लोकसंग्रह का मार्ग प्रशस्त होगा एवं मोक्षानुभुति, नित्यप्राप्त की प्राप्ति हो जायेगी।

भगवद्गीता का स्वधर्म सिद्धान्त मूलतः वर्णव्यवस्था का ही वैज्ञानिक नाम है यह व्यवस्था मानवीय विकास के लिए बनाई गयी है। यह कोई परम वस्तु नहीं है। इतिहास की प्रक्रिया में इसका स्वरुप बदलता रहता है। आज इसे इसकी अपेक्षा कुछ नहीं समझा जा सकता कि यह इस बात के लिए आग्रह है कि सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमुक कार्य अमुक प्रकार से किए जाने चाहिए। वर्ण व्यवस्था का उद्गम ऋग्वैदिक कालीन है। परन्तु तत्कालीन व्यवस्था में वर्ण शब्द केवल दास एवं आर्य से ही सम्बन्धित था। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख हुआ। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से परम पुरुष के मुख, बाहुओं, जाँघो एवं पैरों से उत्पन्न हुए हैं $10 / 90 / 12 /$ इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरुष की आँख एवं मन से उत्पन्न कहे गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुष सूक्त

की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन अति प्राच्य कालीन है और यह उतना ही स्वभाविक है जितना कि सूर्य, चन्द्र की उत्पत्ति। यदि पुरुष सूक्त को ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा हुआ भी मान लिया जाय तब भी ऋग्वेदकाल में दो वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय का उल्लेख प्राप्त होता है। यद्यपि इनके लिए वर्ण शब्द का प्रयोग कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। जन्मना ब्राह्मण होना भी स्पष्ट हो गया था परन्तु क्षत्रिय जन्म से ही क्षत्रिय थे कि नहीं इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। पुरुष सूक्त के पश्चात् अथर्ववेद व तैत्तिरीय संहिता में ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है।
भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने वर्णों की उत्पत्ति के विषय में कहा है:-

## चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः।(1)

अर्थात् मैंने गुण और कर्म के आधार पर चार वर्णों की सृष्टि की थी। गुण के अन्तर्गत सत्व, रज और तम तीन गुण आते हैं। सत्व गुण निर्मलता, आलोक और निर्लिप्ता से युक्त है जिससे सुख एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। रजो गुण अनुराग और तृष्णा को उत्पन्न कर कर्म की ओर उत्कंठित करता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होकर सबको मोहपाश में बाँध लेता है। प्रमाद आलस्य और निद्रा इसकी प्रधान विशेषताएं हैं। अतः सत्व गुण ज्ञान, रजोगुण लोभ और तमोगुण मोह और अज्ञान का प्रतीक है। निश्चय ही मनुष्य अपनी प्रकृति मनःस्थिति और वृत्ति के अनुसार किसी न किसी गुण

विशेष से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में गुण वर्ण व्यवस्था की मूलाभिव्यक्ति प्रधान धरातल है।

पुनश्च व्यक्ति का कर्म उसकी गुणात्मकता से संचलित होता है तथा उसकी समस्त क्रियायें उसके गुणों से प्रभावित होती हैं। सत्व, रजस एवं तमस इन्ही गुणों से चार वर्णों का उदय हुआ है। ब्राह्मण का प्रधान गुण सत्व है, क्षत्रिय का रजोगुण, वैश्य रजो-तमों गुण युक्त तथा शूद्र का प्रधान लक्ष्य तमोगुण युक्त होता है।

गुण को वर्ण का नियामक स्वीकार कर लेना तत्कालीन वर्णव्यवस्था में लोचकता/लचीलापन होने के प्रमाण है। यहाँ वर्ण धर्म का अर्थ है स्वधर्म तथा स्वधर्म का अर्थ है अपना-अपना कर्तव्य। यह वह कर्म है जो अपनी आत्मा के विधान के अनुकूल हो। जगत् में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसका धर्म निर्दिष्ट है। उसके कर्तव्य उत्तरदायित्व और तत्संबन्धी आचरण उसकी र्थिति के अनुरुप ही निर्धारित है। वैयक्तिक जीवन के कार्य एवं व्यवहार धर्म पर ही आधारित है, जो मानवीय कर्तव्य और उत्तरदायित्वों से परिपूर्ण है। अपने इन्हीं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना तथा परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान और यथोचित लगाव रखना ही स्वधर्म है। ये नैतिकता, कर्तव्य जीवन की विविधताओं और संवेदनाओं से पूर्णरूपेण प्रभावित रहते हैं। वर्ण और आश्रम जीवन के अन्तर्गत मनुष्य अपने-अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करता है जो स्वधर्म का ही विभाग माना जा सकता है।

भगवद्गीता के $18 / 40$ वें श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य के स्वभाव और स्वधर्म द्वारा ही उसके विभिन्न कर्तव्य नियत किए गए हैं क्योंकि न तो इस पृथ्वी पर न स्वर्ग में देवताओं में ही कोई ऐसा प्राणी है जो प्र.ति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो-

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेशु वा पुनः।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्य त्रिभिर्गुणुः । । (2)
हममें से प्रत्येक को हमारे अपने स्तर पर अपनी

अनुभूतियों और मनोवेगों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अपने स्वभाव के स्तर से ऊपर का कर्म करने की चेष्ठा खतरनाक है। दूसरे का धर्म चाहें कितना ही अच्छा क्यों न हो उसकी अपेक्षा स्वधर्म ही श्रेयष्कर और श्रेष्ठ है। वह विगुण, सदोष ही क्यों न हो-

श्रेयस्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।(3)
अतः स्वर्म का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए तथा परधर्म के प्रति अनावृष्ठ रहना चाहिए। स्वधर्म में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते न₹ः।(4)

जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसने इन सबको व्याप्त किया हुआ है उस परमात्मा की पूजा, अपने कर्तव्य के पालन द्वारा करता हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कार्य भगवान की पूजा है परमात्मा के प्रति मनुष्य की सच्ची श्रद्धांजलि गुण और क्षमता कृत्यात्मक विभागों का आधार है।

स्वधर्म यदि अपूर्ण ढ़ंग से भी पालन किया जा रहा हो तो भी वह दूसरे के धर्म से जिसका कि पालन पूर्णता के साथ किया जा सकता है अधिक अच्छा है। अपने स्वभाव के द्वारा नियत किये गये कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। डा0 राधाकृष्णन् ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि "हममें से प्रत्येक के अन्दर अस्तित्वमान होने का एक मूल तत्व विद्यमान है दिव्य आत्मा अभिव्यक्ति का एक विचार। वही हमारा वास्तविक स्वभाव है जो हमारी विभिन्न गतिविधियों में अंशतः अभिव्यक्त होता है। अपने विचारों महत्वाकांक्षाओं और प्रयत्नों में उसके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर हम परमात्मा द्वारा हमारे लिए नियत लक्ष्य को अधिकाधिक रुप में प्राप्त करते जाते हैं।

वर्ण व्यवस्था में दो प्रधान तत्व निहित हैं एक तो भेद परक ऊँच-नीच की भावना और द्वितीय सभी वर्णों के अपने-अपने कर्म वैज्ञानिक और सुविचारित

किये गये हैं, जो समाज के व्यवस्थित विभाजन को व्यक्त करते है। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय वर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्गों की महत्ता और उनके कर्मों की प्रतिष्ठा से संबद्ध है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति का बहुमुखी अभ्युत्थान, जो उसके गुणानुरुप कर्म से माना गया है। अपने वर्ण के कर्म का पालन करने तथा प्रारब्ध के आधार पर मनुष्य की अभिवृद्धि होती है। सभी वर्णों के मनुष्य में समानता है अन्तर केवल उनके गुण और कर्म का है। वर्णों में विभाजन के बावजूद सभी वर्णों का अन्योन्याश्रिता संबन्ध भी है।

वर्ण धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति एवं समष्टि दोनों का उत्कर्ष होता है। व्यक्ति स्वधर्म के पालन से लोकसंग्रह में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। सभी वर्णों के लोग अपने-अपने अनुकूल कर्मों को स्वीकार करके एक दूसरे के प्रति होने वाली स्पर्धा से अपने को मुक्त कर लेते हैं।
इससे समाज में शान्ति और स्पर्धाहीन वातावरण का निर्माण होता है तथा प्रत्येक वर्ण सामाजिक अभिवृद्धि

के मार्ग पर निर्द्वन्द होकर निर्विरोध अग्रसर होता है। वह स्वधर्म के आधार पर परिवार, समुदाय, समाज देश, विश्व एवं ब्रह्माण्ड के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सशक्त निर्वाह करता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच दान आदि विभिन्न गुणों का समावेश रहता है वह अपनी कल्याणकारी और मंगलकारी भावना से व्यक्तिगत और समाजगत व्यवहारों का निष्पादन करता है ताकि परिवार और समाज की व्यवस्था सुचारु और सुन्दर ढ़ंग से चल सके। इन्ही नैतिक और व्यवस्थित नियमों का अनुपालन करके उसे अभीष्ट अथवा परमपद की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, जिस पर अग्रसर होकर वह परमानन्द अथवा सर्वोत्कृष्ट आनन्द की अनुभूति मोक्ष को प्राप्त करता है।

## सन्दर्भ सूची

(1) भगवद्गीता $4 / 13$ ।
(2) भगवद्गीता $18 / 40$ ।
(3) भगवद्गीता $3 / 35$ ।
(4) भगवद्गीता $18 / 45$ ।

# ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव में पंचायती राज की भूमिका 

मनोज कुमार वर्मा*

भारत में सामाजिक रूपान्तरण के लिए पहली प्राथमिकता ग्रामीण विकास है। क्योंकि भारत अब भी मुख्यतः ग्रामीण देश है जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। 2011 के आकड़ों के अनुसार, 1.2 बिलियन की कुल आबादी में से 377 मिलियन आबादी हो गई है लेकिन आबादी का बहुमत, 883 मिलियन लोग अब भी छोटे-बड़े गांवों में रहते हैं। शहरों में सामाजिक बदलाव की जो गति है गांवों में कहीं मंद न पड़ जाए इसलिए यह जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त किया जाय। भारत में सामाजिक रूपान्तरण की इस जरूरत को ध्यान में रखकर ही 24 April 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्राम प्रशासन की मूल इकाई होती है।

पंचायती राज ने सामाजिक रूपान्तरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप वे अब केवल अनुसरणकर्ता के स्थान पर निर्णयकर्ता की भूमिका में आने लगे हैं। निर्णयकर्ता की भूमिका में आने से उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण भारत में भी शोषण और अत्याचार के खिलाफ वंचित वर्गों द्वारा जोरदार आवाज उठाने का साहस परिलक्षित होने लगा है। वंचित वर्गों-दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं महिलाओं के

सशक्तीकरण में पंचायती राज की भूमिका सराहनीय कही जा सकती है। पंचायतों के माध्यम से दलितों और पिछड़ों में नेतृत्वकारी क्षमता का विकास हुआ है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य विधानमण्डलों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चाहे तो पिछड़े वर्ग को भी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान कानून के माध्यम से कर सकती है। पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण संबंधी इस प्रावधान ने अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की स्थिति को मजबूत बनाया है।

गांवों में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के स्तर पर होता है। इन योजनाओं के माध्यम से भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में जबर्दस्त बदलाव आया है। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है जिससे गरीब तबकों की कार्यक्षमता बढ़ी है और लोगों के आर्थिक व सामाजिक शोषण में कमी आई है तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आर्थिक असमानता में भी कमी दिखती है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति सामाजिक रूपान्तरण को गति प्रदान करती है।

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में

## *असि० प्रो० राजनीति विज्ञान

संतगणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ

लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 13 से 14 लाख महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में रूचि ले रही हैं। महिलाओं की गांव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली लैंगिक असमानता भी दूर होगी। लिंग के आधार पर किए जाने वाली गैर-बराबरी अब संभव नहीं रह गई है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर व बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न हो अथवा घरेलू हिंसा-इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों ने तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 फीसदी तक आरक्षित कर दिया है। केन्द्र सरकार सभी राज्यों की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षरण 50 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।

संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती संस्थाओं की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि सभी राज्यों में समान रूप से विकास की गति को बढ़ाया जा सके। वहाँ की सामाजिक संरचना को सुदृढ़ किया जा सके। लेकिन इस अधिनियम से रूपान्तरण

की दशा में भिन्नता पाई जाती रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। परिणाम स्वरूप यहाँ के ग्रामीण लोगों का देश के अन्य भागों से सम्पर्क स्थापित हुआ है। उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है और देश की मुख्यधारा से वे जुड़ पाए हैं।

पंचायती राज के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। गांव, नए भारत के नए बाजार के रूप में उभर रहे हैं। पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे—सीधे गांव और ग्रामीण तक जुड़ पा रही हैं। आज देश भर में पंचायती राज संस्थानों से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे है । मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला पंचायत समिति सदस्यों का बड़ा वर्ग है, जो न केवल निजी उपयोग में बल्कि पंचायती राज के कामकाज में फेसबुक, ट्विटर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अब हमारे मुखिया या दूसरे पंचायत जनप्रतिनिध भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे आ रहे हैं।

सामाजिक रूपान्तरण में पंचायती राज की उपरोक्त भूमिका के साथ ही एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल जब पंचायती राज कानून बना था, तो इसकी मूल आत्मा इस उम्मीद पर केन्द्रित थी कि इस ऐक्ट से एक तो सत्ता का विस्तार कमजोर और निर्बल लोगों तक होगा और दूसरा इसके जरिये लोकतन्त्र में निर्बल लोगों की सहभागिता बढेगी। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के शक्तिवान और अभिजात्य लोगों ने सत्ता-विस्तार की इस प्रक्रिया को भी अपने कब्जे में कर लिया है। मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और शक्तिवानों का जो तबका सत्ता—संस्थानों में उच्च स्तर पर बैठा है, वही आधार तल पर सत्ता के प्रसार की प्रक्रिया व उसके संसाधनों को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुट गया है। यह प्रवृत्ति सामाजिक रूपान्तरण की गति को कुन्द कर रही है।

अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी आर्थिक-सामाजिक विषमता की खाई को पाटना संभव नहीं हो सका। जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास स्कीम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा गांधी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद भारत के दो चेहरे दिखाई देते है। एक चेहरा तो 'रिच इंडिया’ का है, जबकि दूसरा चेहरा 'वंचित भारत' का है। भारत में एक वर्ग ने तो आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी विकास और नीतिगत परिवर्तनों का भरपूर लाभ उठाया, किन्तु एक बड़ा वर्ग इन अवसरों को एक दर्शक की भाँति देखता ही रहा। वंचित भारत और रिच इंडिया का समेकन एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान केन्द्र सरकार ने समावेशी विकास की प्रक्रिया अपनाई है, इसमें पंचायतों की भूमिका अहम होगी। जिसके लिए पंचायतों को नई तकनीकी से लैस कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदष्ढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है पंचायती राज ने शहरी भारत में जारी सामाजिक रूपान्तरण की कड़ी में ही ग्रामीण भारत में सामाजिक रूपान्तरण की

भूमिका तैयार की है। पंचायती राज व्यवस्था के आधार स्तम्भ ग्रामसभा को सशक्त, सक्रिय एवं सामूहिक उत्तरदायित्वों की कारगर संस्था के रूप में तब्दील करना बेहद जरूरी है ताकि वह सामाजिक रूपान्तरण का अधिक सशक्त माध्यम सावित हो सकें और इसी से तमाम अन्तर्विरोधों के बावजूद 'ग्रासरूट डेमोक्रेसी' की सार्थकता सिद्ध होगी। सही मायने में ग्रामीण भारत में सड़क, स्वच्छता, पेयजल एवं आवास जैसी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाकर समावेशी विकास की अवधारणा को अपनाते हुए 'रिच इंडिया' और 'वंचित भारत' के अंतर को कम किया जा सकता है और सामाजिक रूपान्तरण को सही दिशा में गति प्रदान की जा सकती है।
संदर्भ-
योजना, हिन्दी मासिक, अगस्त 2015 /
कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक, नवम्बर 2015 /

- कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक, दिसम्बर 2015 /
- बद्रीनारायण, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, 24 दिसम्बर 2015 /
ए.पी.जे अब्दुल कलाम व वी. पोनराज: परिवर्तन की रूपरेखा, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2015


# स्वच्छता और विकास में सम्बन्ध का विष्लेशणात्मक अध्ययन 

## पूजा पल्लवी*

भारतीय प्रधानमन्त्री ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की। उन्होंने स्वयं अस्सी घाट पर झालू लगा कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। स्वच्छ वातावरण व रहन-सहन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालता है। स्वच्छ वातावरण से व्यक्ति को मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और स्वच्छता से व्यक्ति तमाम संक्रामक बीमारियों से मुक्त रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप राष्ट्र के लिए उत्पादन में अपना भरपूर योगदान दे पाता है जिससे देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अभियान चला रही है। स्वच्छता किसी भी देश के स्वस्थ मानव संसाधन के लिए अत्यन्त जरूरी चीजों में से एक है और स्वस्थ मानव संसाधन ही राष्ट्र के विकास की गति तय करता है। इसलिए महात्मा गाँधी ने भी अपने विकसित भारत के सपने के लिए स्वच्छता को आवश्यक माना था और उनका मानना था कि देश में सभी को स्वच्छता की शिक्षा देना सबसे जरूरी है।

स्वच्छता और पोषण स्वास्थ्य के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। संतुलित खान-पान के साथ स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। स्वच्छता

अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यक है क्योंकि गंदगी से कई बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। स्वच्छता विकास का अकेला सबसे लाभकारी परिणाम है। विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम का अनुमान है कि स्वच्छता पर एक डॉलर खर्च करने से स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास में 9 डॉलर की बचत होती है। बच्चों के विकास में बाधक समस्याओं पेचिश, कुपोषण, शारीरिक विकास संबंधी कमजोरियों की जड़ में साफ सफाई की कमी है।

महात्मा गाँधी ने हमेशा स्वच्छता पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि 'स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। गाँधी की पूरी दिनचर्या स्वच्छता पर आधारित थी उनके आश्रम में रहने वाले सभी स्त्री-पुरूष स्वच्छता के जीवन को अपनाते थे। खुद अपने हाथों से साफ—सफाई करना गाँधी और उनके अनुयायियों के लिए जीवन शैली भर नहीं थी बल्कि यही जीवन था। राजकोट में जब प्लेग की महामारी फैली तो गाँधी को लगा कि यह चुप बैठने का समय नहीं है और सफाई अभियान चलाकर ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। महात्मा गाँधी ने ऐसे अभियान में शामिल होने के लिए स्थानीय सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी। राजकोट में ही नहीं दक्षिण अफ्रीका के डरबन प्रवास के समय भी जब प्लेग फैला तो वह इस नतीजे पर पहुँचे
*असि० प्रो०, गृहविज्ञान
गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बारी, आजमगढ़

कि भारतीय लोगों की सफाई का ध्यान न रखने की आदत उनकी बस्तियों में इसके फैलने का एक कारण है। वहाँ वह सफाई अभियान में शामिल भी हुए।

एक तरफ जहा विकसित देशों के लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त है। तो वहीं विकासशील देशों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का घोर अभाव है। इस मामले में भारत की स्थिति शर्मनाक है। वैश्विक औसत 62 प्रतिशत की तुलना में भारत में केवल 34 प्रतिशत जनसंख्या को ही बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध है। भारत में तो 30 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी की साफ पेयजल तक कोई पहुँच नहीं है अथवा आंशिक पहुँच है। स्वच्छता के अभाव की भी ऐसी ही गंभीर स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार भारत में शौचालयों की तुलना में मोबाइल तक ज्यादा लोगों की पहुँच है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 597 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं जो दुनियाभर में खुले में शौच का आधे से अधिक है। ग्रामीण भारत में खुले में शौच सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा अनुमान है कि भारत के गाँवों में प्रत्येक दस में से एक मौत का संबंध खराब साफ-सफाई और स्वच्छता से है और इन मौतों के काफी हिस्से के लिए हैजा जिम्मेदार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के अभाव के कारण ही मच्छरजनित बीमारियों मलेरिया और फाइलेरिया से लोग अक्सर पीड़ित होते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता संबंधी अज्ञानता एक बड़ी समस्या है।

यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में आजादी के तकरीबन 70 साल बाद, आज भी 60 करोड़ लोग यानी लगभग आधी आबादी खुले में शौच के लिए जाती है, हालांकि राहत की बात यह है कि इस बारे में उठाए गए कदमों की वजह से भारत में पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन निश्चय ही महिलाओं एवं बच्चियों द्वारा खुले में शौच करने की मजबूरी हमारे लिए बेहद शर्मिदगी की बात है। आलम यह है कि अनेक गर्भवती महिलाएं, किशोरियां पेट भर खाना महज

इसलिए नहीं खाती हैं क्योंकि वक्त-बेवक्त शौच जाने जैसी बुनियादी सुविधा उन्हें हासिल नहीं है। नतीजतन गर्भवती माताओं के गर्भ में पल रहा बच्चा तक कुपोषण का शिकार हो जाता है। इस समस्या के कारण किशोरियां भी कुपोषण व अन्य बीमारियों की शिकार हो जाती है और फिर महिलाएं अगर साफ सुथरे माहौल में बच्चे को जन्म देंगी, उसका पालन करेंगी तो अपने साथ देश की भावी पीढ़ी को भी उज्ज्वल भविष्य देंगी और राष्ट्र को मजबूती देंगी। विकसित राष्ट्र के सपने के पूरा होने के लिए ऐसा होना आवश्यक है क्योंकि बेहतर स्वच्छता सुविधाओं से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है।

खुले में शौच की समस्या और इससे होने वाली बीमारियों से कमोबेश सभी विकासशील देश जुझ रहे हैं, लेकिन यह एक दुखद तथ्य है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोग भारत यानी अपने देश में ही शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश भर में 53 प्रतिशत घरों में आज भी शौचालय नहीं है। ग्रामीण इलाकों के 69.3 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है। खुले में शौच के चलते ढेर सारी बीमारियां हमारे देशवासियों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही हैं। आसानी से टाली जा सकने वाली डायरिया जैसी बीमारी का सबसे अहम कारण खुले में शौच है और सिर्फ इसके कारण 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 563 बच्चे हर दिन काल के गाल में समा जाते हैं। ग्रामीण भारत में एक बड़ा तबका गंदगी और साफ पेयजल उपलब्ध न होने की वजह से बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए सफाई और स्वच्छ पेयजल के महत्व को देखते हुए सरकार ने सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है ओर 2030 तक हर घर जल का लक्ष्य तय किया है तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प सरकार ने लिया है। दिसम्बर 2016 में सरकार

ने ‘स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र’ कार्यक्रम शुरू किया है ताकि बेहतर स्वच्छता एवं ज्यादा जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली के जरिये बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

स्वच्छता एवं सफाई का व्यक्तित्व के विकास पर व्यापक असर पड़ता है, खासतौर पर किशारावस्था में। किशोरावस्था में बच्चों के व्यक्तित्व विकास एवं उनके जीवन में हो रहे बदलावों के बीच स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता एवं सफाई का व्यापक महत्व है। स्वच्छता व विकास का घनिष्ठ अंतर्सम्बन्ध इससे भी स्पष्ट होता है कि यदि किसी समूह में या खासतौर से किसी कक्षा में किशोर-किशोरियों या बच्चों से इस बात की चर्चा की जाए कि किनके घरों में शौचालय है एवं किनके परिवार के लोग शौच के लिए बाहर जाते है, तो बच्चों या किशोर-किशोरियों के व्यक्तित्व में साफ अंतर दिखाई पड़ेगा।

किसी भी देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहाँ के लोग स्वस्थ हों। यह इस बात पर भी निभर करता है कि सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर कितना ध्यान दे रही हैं। विकसित देश अपनी जी०डी०पी० का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते है जबकि विकासशील देशों में इस पर अपेक्षाकृत बहुत कम व्यय किया जाता है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपने व्यय की अन्य देशों द्वारा किए जाने वाले व्यय से तुलना करके भी एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। भारत अपने जी०डी०पी० का 1.4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है जबकि फ्रांस 10.4 प्रतिशत और जापान 8 प्रतिशत व्यय करता है। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल कुल 188 देशों के बीच भारत 143वें पायदान पर है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 40 डॉलर है जबकि अमेरिका में यह 7265 डॉलर, इग्लैण्ड में 3567 डॉलर, चीन में 108 डॉलर, ब्राजील में 608 डॉलर और वैश्विक 802 डॉलर है। अपने देश में स्वास्थ्य

सुविधाओं की दशा का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि हमारे लगभग 70 प्रतिशत चिकित्सक शहरों में रहते हैं जबकि 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में स्वास्थ्य पर निजी व्यय 86 प्रतिशत है, जबकि विश्व औसत 69.1 प्रतिशत है। स्वास्थ्य सुविधाओं सम्बन्धी ये आकड़े हमारे तेज विकास के सपने पर आधात पहुचाने वाले हैं।

## निष्कर्ष -

स्वच्छता, स्वास्थ्य और विकास में अप्रत्यक्ष किन्तु अत्यन्त घनिष्ठ अंतर्सम्बन्ध है। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य कारक है और अच्छा स्वास्थ्य खुद के विकास तथा राष्ट्र व समाज के विकास के लिए अपरिहार्यकारी कारक है। विकसित देश व समाज में स्वच्छता में के प्रति जागरूकता दिखाई देती है तो विकासशील देश व समाज में इसके प्रति लापरवाह रवैया दिखता है जो उनके जनस्वास्थ्य एवं विकास में बड़ें अंतर के लिए जिम्मेदार होता है। यही कारण है कि विश्व के शीर्ष साफ शहरों में अधिकतर विकसित देशों के शहर ही स्थान बना पाते हैं। अतः विकास की गति तेज रखनी है तो स्वच्छता सुविधाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर होने वाले व्यय को और बढ़ाना होगा इसके अतिरिक्त जनसामान्य के लिए स्वच्छता की शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा पर और अधिक बल देने की महती आवश्यकता है। भारत में भले ही स्वच्छ भारत अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है लेकिन गंदगी की तस्वीरें दहला देने वाली ही हैं। कूड़े के ढ़ेर पर शहरों की नींव रखी जा रही है, जो बारिश और तेज हवा के झोंको में केवल बीमारी ही पैदा करेंगी, ऐसे में स्मार्ट सिटी और विकसित भारत की कल्पना करना बेईमानी ही होगी। देश भर में खासकर शहरों में कचरा प्रबन्धन और निस्तारण की ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। हाथ में झाडू लेकर सफाई के नाम पर

केवल फोटो खिचवाने से कुछ नहीं होने वाला। सन्दर्भ-

1. ए०पी०जे० अब्दुल कलाम व वी० पोनराज: 'परिवर्तन की रूपरेखा', राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2014
2. योजना, हिन्दी मासिक, फरवरी 2014
3. कुरूक्षेत्र हिन्दी मासिक, जनवरी 2016
4. कुरूक्षेत्र, हिन्दी मासिक, जुलाई 2017
5. मृदुला सिन्हा: 'देश को स्वच्छ बनाने का यह अधूरा संकल्प, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, वाराणसी, 2 अक्टूबर 2015
6. हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, वाराणसी, 11 दिसम्बर 2017
7. प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, मार्च 2016

# पंचायत चुनाव के प्रति ग्रामीण समाज दृष्टिकोण 

## डॉ. अमित कुमार सिंह*

पंचायत की स्थापना गॉवों के लोग में मिल-जुल कर कार्य करने गॉव के विभिन्न कार्यों में उत्तरदायित्व अनुभव करने, सार्वजनिक हित को प्रथमिकता देने आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई। किन्तु आज की परिस्थिति में पंचायत का चुनाव व्यक्तिवादी, स्वार्थी एवं अवसरदवादी हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव सामूहिक हितों की की बजाय वैयक्तिक हितों की पूर्ति के लिए लड़ा जाने लगा है। निम्न सारणी में ग्रामीण नेताओं से पंचायत की मौजूदा स्थिति, उसके चुनाव के प्रति दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया है?

सारणी-1.1
पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में ग्रामीण नेताओं के दृष्टिकोण

| पंचायत | दृष्टिकोण |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{2}$ | $\mathbf{3}$ | $\mathbf{4}$ |
| सहमत | $220(61.11)$ | $91(25.27)$ | $167(46.38)$ | $210(58.33)$ |
| असहमत | $64(17.77)$ | $166(46.11)$ | $102(28.35)$ | $70(19.44)$ |
| कह नहीं सकते | $76(21.12)$ | $103(28.62)$ | $91(25.27)$ | $80(22.23)$ |
| योग | $\mathbf{3 6 0 ( 1 0 0 . 0 0 )}$ | $\mathbf{3 6 0 ( 1 0 0 . 0 0 )}$ | $\mathbf{3 6 0}(100.00)$ | $\mathbf{3 6 0 ( 1 0 0 . 0 0 )}$ |

1. पंचायत के चुना में आजकल धन एवं शारीरिक शक्ति की विजय मिल रही है।
2. ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति इन चुनावों में स्वयं चुनाव लड़ने से कतराते हैं।
3. हिंसा एवं वैमनर्य के भय से निष्पक्ष व्यक्ति इन
17.77 प्रतिशत उत्तरदाता इस दृष्टिकोण से असहमत है।

ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति इन चुनावों में स्वयं चुनाव लड़ने से कतराते हैं, इस दृष्टिकोण से 46 . 11 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत है, 28.62 प्रतिशत
*पूर्व शोध छात्र समाज शास्त्र विभाग, वीर बहादुर पू. वि.वि. जौनपुर

उत्तरदाताओं ने अपना मत प्रकट नहीं किये, जबकि 25. सर्वाधिक 58.33 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है, 22.23 27 प्रतिशत उत्तरदाता इस दृष्टिकोण से सहमत है। प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना मत प्रगट नहीं किये,

हिंसा वैमनस्य में भय से निष्पादन व्यक्ति इन चुनावों में सक्रिया सहभागिता नहीं लेते इस दृष्टिकोण से 58.33 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है, 22.23 प्रतिशत उत्तरदाता ने अपना मत प्रगट नहीं किये, 19.44 प्रतिशत उत्तरदाता इस दृष्टिकोण से सहमत है।

शारीरिक शक्तिशाली वर्गों तथा धनिक वर्ग के पारस्परिक अन्य सम्बन्ध ऐसे हैं कि सामान्य व्यक्ति उनसे प्रतिस्पर्धा लेने में टिक नहीं पाते इस दृष्टिकोण से

जबकि 19.44 प्रतिशत उत्तरदाता इस दृष्टिकोण से असहमत हैं।

## सारणी संख्या 1.2

सारणी संख्या 4.22 का अवलोकन से स्पष्ट है कि 30.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ब्लॉक स्तर के अभिजात वर्ग योगदान देते हैं, 29.72 प्रतिशत उत्तरदाता गॉव स्तर के, 28.05 प्रतिशत उत्तरदाता जिला स्तर के, जबकि 11.66 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार राज्य स्तर

ग्रामीण नेताओं का जातीय स्वखूप एवं ग्रामीण कल्याण में योगदान

|  | ग्रांमीण कल्याण में योगदान |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| उत्तरदाताओं | गाँव स्तर के | ब्लाक स्तर के | जिला स्तर के राज्य स्तर के | योग |  |
| की जाति |  |  |  |  |  |
| ब्राह्मण | $9(13.42)$ | $24(35.82)$ | $23(34.32)$ | $11(16.41)$ | 67 |
| क्षत्रिय | $18(22.22)$ | $22(27.16)$ | $27(33.33)$ | $14(17.28)$ | 81 |
| यादव | $10(20.83)$ | $15(31.25)$ | $19(39.58)$ | $4(8.33)$ | 48 |
| चमार | $33(67.75)$ | $30(36.14)$ | $17(20.48)$ | $3(3.61)$ | 83 |
| राजभर | $10(40.0)$ | $7(28.0)$ | $5(20.0)$ | $3(12.0)$ | 25 |
| बढई | $8(53.33)$ | $3(20.0)$ | $2(13.33)$ | $2(13.33)$ | 15 |
| कोइरी | $4(33.33)$ | $4(33.33)$ | $2(16.66)$ | $2(16.66)$ | 12 |
| खटीक | $11(55.0)$ | $2(10.0)$ | $4(20.0)$ | $3(15.0)$ | 20 |
| मुस्लिम | $4(44.44)$ | $3(33.33)$ | $2(22.22)$ | 0 | 9 |
| योग | $107(29.72)$ | $110(30.55)$ | $101(28.05)$ | $42(11.66)$ | 360 |

के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।
जाति के आधार पर यह देखने से ज्ञात होता है ब्राह्मण जाति के सर्वाधिक 35.82 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के, 16.41 प्रतिशत राज्य स्तर के, जबकि 13.42 प्रतिशत गॉव स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

क्षत्रिय जाति में सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत जिला स्तर के, सबसे कम 17.28 राज्य स्तर् के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, 27.16 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के, तथा 22.22 प्रतिशत गॉव स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

यादव जाति में सर्वाधिक 39.58 प्रतिशत गॉव स्तर के सबसे कम 3.61 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, 36.14 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के तथा 20.48 प्रतिशत जिला स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

राजभर जाति में सर्वाधिक 40.0 प्रतिशत गॉव स्तर के, सबसे कम 12.0 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात

वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, 28.0 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के तथा 20.0 प्रतिशत जिला स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

बढ़ई जाति में सर्वाधिक 53.33 प्रतिशत गॉव स्तर के, सबसे कम 13.33 प्रतिशत राजय स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, तथा 20 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

कोइरी जाति में सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत गॉव स्तर के एवं 33.33 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात वर्ग तथा सबसे कम 13.33 प्रतिशत जिला स्तर के, तथा 13. 33 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

खाटीक जाति में सर्वाधिक 55.0 प्रतिशत गॉव स्तर के, सबसे कम 10.0 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, 20.0 प्रतिशत जिला स्तर के, तथा 15.0 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

## ग्रामीण नेताओं का शैक्षणिक स्तर एवं ग्रांमीण कल्याण में योगदाज

ग्रामीण कल्याण में योगंदान

| उत्तरदाताओं <br> की जाति | गाँव स्तर के ब्लाक स्तर के जिला स्तर के राज्य स्तर के | योग |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| प्राइमरी | $34(56.66)$ | $12(20.0)$ | $12(20.0)$ | $2(3.33)$ | 60 |
| मिडिल | $21(30.0)$ | $19(27.14)$ | $27(38.57)$ | $3(4.28)$ | 70 |
| हाई्सूल | $22(27.16)$ | $21(25.92)$ | $30(37.03)$ | $8(9.87)$ | 81 |
| इण्टर | $24(26.37)$ | $28(30.76)$ | $20(21.97)$ | $19(20.87)$ | 91 |
| उच्च | $6(10.34)$ | $30(51.72)$ | $12(20.68)$ | $10(17.24)$ | 58 |
| योग | $107(29.72)$ | $110(30.55)$ | $101(28.05)$ | $42(11.66)$ | 360 |

मुस्लिम जाति में सर्वाधिक 44.44 प्रतिशत गॉव स्तर के, सबसे कम 22.22 प्रतिशत जिला स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान, 33.33 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के, तथा कोई नहीं राज्य स्तर के अभिजात वर्ग ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

## सारणी संख्या 1.3

सारणी संख्या 1.3 के अवलोकलन से स्पष्ट होता है कि 30.55 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार ब्लॉक स्तर के अभिजात योगदान देते हैं, 29.72 प्रतिशत उत्तरदाता गॉव स्तर के, 28.05 प्रतिशत दत्तरदाता जिला स्तर के, जबकि 11.66 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार राज्य स्तर

के अभिजात ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।
शिक्षा के आधार पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्राइमरी के सर्वाधिक 56.66 प्रतिशत गॉव स्तर के, सबसे कम 3.33 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात ग्रामीण कल्याण में योगदान, तथा 20.0 प्रतिशत स्तर के, 20.0 प्रतिशत जिला स्तर के अभिजात कल्याण में योगदान देते हैं।

मिडिल में सर्वाधिक 38.57 प्रतिशत जिला स्तर के, सबसे कम 4.28 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात ग्रामीण कल्याण में योगदान, 30.0 प्रतिशत गॉव स्तर के, तथा 27.14 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के अभिजात ग्रामीण

जाति के आधार पर सजातीय लोगों द्वारा चुनाव के अवसर पर शारीरिक बल का समर्थन ग्रामीण नेतृत्व के चुनाव को शारीरिक बल का समर्थन

| उत्तरदाताओ की जाति | ों अधिकांश लोग | कुछ लोग | अपने निजी लोग | कोई नहीं | योग |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ब्राह्संण | 15(22:38) | 10(14.92) | 40(59.70) | $2(2.98)$ | 67 |
| क्षत्रिय | 18(22.22) | 9(11.11) | 54(66.66) | 0 | 81 |
| यादव | 16(33.33) | 8(16.66) | 23(47:91) | $1(2.08)$ | 48 |
| चमार | 24(28.91) | 14(16.86) | 42(50.60) | $3(3.61)$ | 83 |
| राजभर | 10(40.0) | 3(12.0) | 7(28.0) | 5(20.0) | 25 |
| बढई | $5(33.33)$ | 0 | $3(20.0)$ | $7(46.66)$ | 15 |
| कोड़री | 4(33.33) | 1(8.33) | 4(33.33) | 3(15.0) | 12 |
| खटीक | 9 (45.0) | 3(15.0) | $6(30.0)$ | 2(10.0) | 20 |
| मुस्लिम | $3(33.33)$ | 0 | 6 (66.66) | 0 | 9 |
| योग | 104(28.88) | 48(13.33) | 185 (51.38) | 23(6.39) | 360 |

कल्याण में योगदान देते हैं।
हाई स्कूल में सर्वाधिक 37.03 प्रतिशत जिला स्तर के, सबसे कम 9.87 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात ग्रामीण कल्याण में योगदान, 27.16 प्रतिशत गॉव स्तर के तथा 25.92 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के अभिजात ग्रामीण कल्याण में योगदान देते हैं।

इण्टर में सर्वाधिक 30.76 प्रतिशत ब्लॉक स्तर के, सबसे कम 20.87 प्रतिशत राज्य स्तर के अभिजात ग्रामीण कल्याण मे योगदान, 26.37 प्रतिशत गॉव स्तर के, तथा 21.97 प्रतिशत जिला स्तर के अभिजात कल्याण में यागदान देते हैं।

## सारणी संख्या 1.4

सारणी संख्या 1.4 का अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 51.38 प्रतिशत ग्रामीण नेताओं को सजातीय निजी लोगों द्वारा चुनाव में शारीरिक समर्थन प्राप्त है, 28.28 प्रतिशत नेताओं को अधिकांश सजातीय लोगों द्वारा शारीरिक समर्थन प्राप्त है, 13.33 प्रतिशत नेताओं

को कुछ लोगों द्वारा, जबकि 6.39 प्रतिशत नेताओं को किसी भी सजातीय के द्वारा शारीरिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
सन्दर्भ

1. A Harold gould (1988), "Towards a Jati Model for indian politiecs" In his poor caste adapation in modrnizing INida society, changby a publication, New Delhi
2. A. r. Desai (1961) Rural Socielogy in India Bombay INdias Society of Agricultural Economics.
3. U.K. Tiwari, (1994) Rira; Transformation in India Reliance puble New Delhi
4. J.N. Singh (1983) Legislative Elitt of U.P. Mdological book house, Varanasi
5. Krishnaray Maithreyi (Ed.) Women's studies in India : some Persbediaves, popular prakash Bombay.

[^0]:    *Saurabh Bishwambhar, $5^{\text {TH }}$ YEAR BBA-LLB (Hons)ICFAI University, Dehradun

[^1]:    *Assistant Prof. English, Maharshi Dayanand Arts and commerce College Baspa, Patan

[^2]:    * Associate professor of Home Science, Maharani Laxmi Bai Govt. Girls, P.G. Autonomous Collage, Bhopal ** M.Phil (Home Science), Research Scholar, Barkatullah University, Bhopal

[^3]:    *Assistant Professor in English Govt. Girls Degree College Ahiraula, Azamgarh,

[^4]:    * Dr. Susanta Kumar Shadangi, Asst Prof. ICFAI University Dehradun.
    ** Mr.Atul Gulati, Advocate by profession and imparting training for Judicial Examination aspirants., Dehradun

[^5]:    *(M.Com, B.Ed, GSET)
    Research Scholar, Rai University, Saroda.
    Visiting Lecturer, D D Thakar Arts and K J Patel Commerce collage, Khedbrahma
    **[FCMA, Ph.D.(Finance), Alumni of IIM, Ahmedabad]
    Accredited Management Teacher and Researcher Professor; Rai University, Saroda

[^6]:    * Research Scholar, M.Sc. (Food \& Nutrition)

[^7]:    *Professor Economics, IEHE, Bhopal, M.P, India

[^8]:    'एसो०प्रो०, रक्षा अध्ययन विभाग, श्री गणेश राय पी.जी. कालेज डोभी, जौनपुर।

[^9]:    *असिस्टेंट प्रोफेसर ( गृह विज्ञान)
    वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महिला महा विद्यालय गोरखपुर

[^10]:    *राजकीय पालिटेक्निक स्कूल के सामने मऊ रोड, अन्धऊ पोस्ट-अन्धऊ (जंगीपुर) जिला-गाजीपुर 233305

[^11]:    *असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी)
    वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय गोरखपुर

