

वर्ष 2
अंक्रंक 1

चैंत, 1882<br>(मार्च-ग्रप्रैल 1960)

## सम्पादक-मंडल

प्रो० मा० सं० थेकर
श्री बनारसीदास चतुवैदी
डा० नगेन्न्र
श्रीमती मुरियल वासी
राजेन्ट्र द्विवेदी (सधिव)

## संख्लू|ति

## विषय-सूची

## दृष्टिकोण

भारतीय रंगमंच के कुछ पहलू | $4-7$ | नोरा रिचर्ड्ं स |
| ---: | :--- |
| $8-12$ | हर्बंट मार्शाल |
| $13-16$ | सुरेश श्रबस्थी |

व्यंग चित्र
मैक्स बिश्रार बोम $17-18$ जेम्स लेबर

संगीत
संगीत की संकल्प शाक्ति 19-20 लक्ष्मीनतरायण गर्ग

फिल्म
श्राज के भारतीय फिल्म 21-23 मारी सीटन विविध

| मैकाले पर पुर्नावचार | $24-27$ | विशवनाथ दत्त |
| ---: | :--- | :--- |
| गांधी-वाणी | 27 | स्फुट |

स्तम्भ
सम्पादकीय 1-3
28-30 विन्दु. , विन्दु . . विचार
सांस्कृतिक समाचार 31-38
39-40 लोक मंच
समीक्षा 41-44
45 लेखकादि-परिचय
compiled and created by Bhartesh Mishra

संस्कृति चैं, ग्रापाढ़, ग्राशिवन श्रीर पौप में प्रकाशित होती है।
यह देश-निदेश में सांसकृतिक कार्य ग्रौर प्रयोगों पर प्रामाणिक जानकारी देती है। इसकी सामग्री बिना किसी पक्षपात के प्रस्तुत की जाती है। 'संस्कृति' में प्रतिपादित बिचार लेखकों के होते हैं, ‘संस्कृति’ के नहीं । "सांस्कृतिक-समाचार" स्तम्भ के श्रन्तर्गत दिए जाने वाले समाचार विभिन्न सूतों से इकट्ठे किए जाते हैं ग्रीर ‘संस्कृति’ उनकी प्रामाणिकता के बारे में जिम्मेवार नहीं है।
'संस्कृति' में केवल वे ही रचनएएं स्वीकार की जाएंगी जो ग्रन्यन्र न छपी हों । 'संस्कृति' के लिए रचनाएं ग्रीर चन्दा भेजने ग्रौर श्रंकों के पहुंचने के बारे में पूध्ताब्छ का पता है : सम्पादक, 'संस्क्छति' वैज्ञानिक ग्रनुसंधान श्रीर सांसकृतिक कार्य मंश्रालय, 1 ई० 3 कर्जन रोड 'ए' बैरक्स, नई दिल्ली।

वार्षक चन्दा चार रुए है और एक श्रंक का मूल्य एक रुपया है। मूल्य पहले ही मनीग्रार्डर से श्रा जाना चाहिए।
‘संस्कृति’ में प्रकाशित लेब फिर से छापे जा सकते हैं, लेकिन इस पश्रिका का उल्लेब ग्रवश्य किया जाना चाहिए ग्रौर प्रकाशन की एक प्रति सम्पादक के पास भेजी जानी चाहिए।

समीक्षा के लिए सांखकृतिक विषयों सम्बन्धी पुस्तकों की दो-दो प्रतियां भेजी जानी चाहिए।

## सम्याद्धकीय

टस श्रंक के साथ 'संस्कृति' ग्रपने दूसरे साल में प्रवेश कर रही है। कौबेल के ग्रुनासर संस्कृति सत्य, सौन्द्यंय, ग्रौर नैंतिक 'शित' की खोज के द्वारा जिन्दगी में एक ग्र्रभिप्राय श्रौर एक मूल्य जोड़ देती है। इससे पुराने जमाने के लोगों की सफलताश्रों को निशिचत रुपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 'सत्यं, शिवं श्रौर सुन्दरम्' ही वह सूत्र है, जो दुनिया भर की ग्रौर हजारों साल पुरानी संस्कृतियों के जीवन-दर्रानों को एक निशिचित सांचे में पिरो सकता है । दूसरे राब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया में ग्राज जो सट्य, शिव या सुन्दर देलने को मिलता है, वह मानवीय संस्कृति के विसोष क्षेकों में गिने चुने महापुखुषों की विरोष साधना के फलस्वरूप ही है । संगीत में वाश, मोज़ारं, बीथोवन, भरत, तानसेन श्रादि ने ग्रौर चिग्रकला में भारत में ग्रजन्ता श्रीर मध्यकालीन शैलियों के श्रज्ञात ननाम चिश्रकारों ने श्रोर fियोटो, गिश्रोरगियन, ल्योनार्ड दा विसी, कांसटेबल श्रौर प्रभाववादियों ने दुनिया में जो कुछ दिया है, वह

संस्कृति के क्षेत्र-विरोषों में विशिष्ट साधना के ही कारण दिया जा सका है। यही बात स्थापत्य के क्षेत्र में ताजमहल के शिल्पी श्रौर माइकेलैंजेलो, सैलेडियो, भ्रिस्टाफर रेन श्रादि के बारे में और विज्ञान ग्रौर दर्शान के क्षेत्र में ग्रफलातून, ग्ररस्तू, न्यूटन, डाल्टन, डारबिन, लीबनीज़, हीगेल श्रादि के बारे में कही जा सकती है ग्रौर साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, तुलसी, रोक्सपियर, कीट्स, वर्डसवर्थ, रवीन्द्र श्रादि के बारे में कही जा सकती है। जनता के सामाजिक उन्नयन के क्षेत्र में यही बात रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, राममोहनराय, गांधी, विनोबा श्रादि के बारे में भी कही जा सकती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'संस्कृति' भी विशोषज्ञ की चीज है। यह बात बिल्कुल झ्रलग है कि एक सर्वंथा श्रविशेषज्ञ ग्रामवासी की भी श्रपनी निराली संस्कृति होती है और यही संस्कृति की विशोषता है कि वह ग्रभिजात वर्ग के साथ-साथ पिछड़ी वनजातियों तक में पाई जाती है ।

संस्कृति के इस सुविशाल क्षेत्र में सांस्कृतिक विशारों को वहन करने के एक माध्यम के रूप में यह पत्रिका श्रब श्रपने ग्रापको सुस्थापित कर चुकी है । भारत के महान् सांस्कृतिक इतिहास में कभी-कभी प्राचीन श्रीर नवीन का ग्रनुपात हमारी ग्रांखों से ग्रोझल हो जाता है । भारत के विशाल झ्रतीत को देखते हुए स्वाभाविक ही है कि संस्कृति की किसी भी चर्चा में हम ग्रपने श्रतीत की श्रोर देखें, परन्तु संस्कृति एक विकासशील वस्तु है ग्रौर इस बारे में स्थिरता घातक हो सकती है। इस प्रवृत्ति के परिशोध का माध्यम बनना 'संस्कृति' की श्राकांक्षा है ।

इस श्रंक के साथ हम 'संस्कृति' के पिछ्छले साल की समेकित विषवसूची दे रहे है। पाठक देखेंगे कि संस्कृति के लिए सहायता श्रौर भारतीय सौन्दर्य बोध के मूल्य जैसे विवादग्रस्त विषयों की चर्चा उठाने के साथसाथ हम ग्राज की कहानी, महान् उपन्यास की परिभाषा, संस्कृति क्या है—जसे व्यापक श्रौर संगत विषयों पर संगोष्ठियां ग्रायोजित कर चुके हैं। इस श्रंक में भी हम भारतीय रंगमंच के कुछ पहलुग्रों पर दो दृष्टिकोणों से प्रकाश डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम पिछ्छले साल में रंगमंच की हलचलों का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा भी दे रहे हैं। हमारा विचार है कि हम श्रागे से संस्कृति के श्रन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गतिविधियों की भी इस तरह की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत किया करेंगे। इन विचारोत्तेजक संगोष्ठियों के साथ' संस्कृति' भारत की जीवन-पद्धति के बारे में ऐसे श्रनेक तत्वों की चर्चा छेड़ चुकी है, जिनके परिर्वत्ति या परिवर्द्धित होने की मांग हो सकती है । इस दिशा में संस्कृति के इस अ्रंक में संगीत ग्रौर फिल्म संबंधी उपयोगी लेखों के साथ-साथ हम मैकाले जैसे विवादग्रस्त व्यक्ति के बारे में भी एक लेख दे रहे हैं। इन बहस योग्य प्रशनों पर 'संस्कृति' एक मंच के रूप में सामने ग्रा रही है ग्रौर हम 'लोक मंच' स्तम्भ के श्रन्तर्गत पाठकों के पत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं । 'बिन्दु-विन्दु विचार' स्तम्भ के भ्नन्तगंत हम ग्रनेक सामयिक समस्याश्रों पर लोगों का ध्यान भ्रार्काषत कर रहे हैं । हमारी पुस्तक-समीक्षा भी न्याय श्रौर तथ्यात्मकता के लिए श्रपना एक विशिष्ट स्तर स्थापित कर चुकी है ।

कुष्छ कारणों से इस बार हम 'सांस्कृतिक हलचले' स्तम्भ नहीं दे रहे हैं, जिसके ग्रन्तर्गंत सांस्कृतिक कार्य-कलाप की श्राधिकारिक जानकारी दी जाती रही है। इस दृष्टि से हमने इस बार 'सांस्कृतिक समाचार' स्तम्भ को ग्रौर भी व्यापक ग्रौर पुष्ट बना दिया है ।
-सम्पादक

ईरानी ग्रौर यूनानी लोग, पाथथयन ग्रौर बैक्ट्टियन लोग सीथियन ग्रौर हूण लोग मुसलमानों से पहले ग्राने वाले तुर्क ग्रौर ईसा की ग्रारम्भिक सदियों में ग्राने वाले ईसाई यहूदी श्रौर पारसी-ये सब के सब एक के बाद एक भारत में श्राये श्रोर उनके श्राने से समाज ने एक हल्के कंपन का श्रनुभव किया, मगर श्रंत में जाकर वे सब के सब भारतीय संंक्कृत के महासमुद्र में विलीन हो गये । उनका कहीं कोई श्रलग श्रस्तित्व न बचा ।

जवाहरलाल नेहसू
'दिनकर' के 'भारतीय संस्कृति' के
चार ग्रध्याय, पृष्ठ 38 पर उद्धृत

# भारतोय रंगमंच के कुछ पहलू एक संगोष्ठी 

स्स बार "दृष्टिकोण" के श्रन्तर्गत हम भारतीय रंगमंच की क्षितिज के कुछ पहलुग्रों पर प्रकाइा डालने बाले तीन लेख दे रहे हैं। पहले लेख में नोरा रिचर्डस विइवविद्यालयों में लिखे श्रौर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों की कुछ खास समस्याश्रों पर प्रकाश डालती हुईं कहती हैं कि सबसे बड़ी कमी नाटकों का श्रन्धाधुन्ध चुनाब है। उनका सुझाव है कि उपयुक्त नाटकों के श्रभाव में विदेशी नाटकों को चुना जा सकता है श्रौर उनमें उचित परिवर्तन करके उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। हर्बर्टं मार्शल इस बात की शिकायत करते हैं कि भारत में ब्यावसायिक रंगमंच को ग्रब तक समुचित समर्थन प्राप्त नहीं हुश्रा है। उनका विचार यह भी है कि भारत में नाटक के पूर्ण विकास में सबसे बड़ी बाधा सजोव नाटक को श्रविच्च्द्रन्न परम्परा का श्रभाव है। तीसरे लेख में डा० सुरेशा श्रवस्थी ने भारतीय रंगमंच की पिछले साल की गतिविधियों का एक संक्षिप्त सर्वॅक्षण किया है। जैसा पाठक देलेंगे, उन्होंने गागर में सागर भरने में पूरी सफलता प्राप्त की है। लेखों में व्यक्त विचार स्वयं लेखकों के हैं, 'संस्कृति' के नहीं। इन लेखों में उठाए गए विवाद-योग्य प्रइनों पर हम पाठकों के पत्रों का स्वागत करेंगे ।

नाटक रंगमंच का मूलाधार है श्रौर यही वह मूल तत्व है, जो नाट्यशालाग्रों ग्रौर वायस्कोपों के तमाशों का श्यंतर स्पष्ट करता है श्रौर नाट्यझालाग्रों की श्रेष्ठता सिद्ध करता है । हर युग में जीवन की व्यास्या ग्रौर विवेचना के लिये नाटकों की ग्रावइयकता होती है, ग्रन्यथा रंगमंच ग्रतीत का चित्र प्रस्तुत करने वाला यंत्र मात्र बन कर रह जाता है ।
--कैनेथ मैकगोबन*

ये शब्द 1956 में शिकागो में ग्रमेरिकी शंक्षणिक रंगमंच संस्था के सम्मेलन के ग्रवसर पर स्वत: को गई एक जिज्ञासा का समाधान करते हुए

कह्टे गए थे। जिज्ञासा यह थी कि शैक्षणिक नाट्यगृहों के लिए नए ना प्रस्तुत करना ग्रथवर्वा नए नाट्य लेखकों का पोषण करना क्यों ग्रावइ्यक
*संयुक्त राज्य श्रमेरिका की केलीफोनिया यूनिर्वर्सटी के नाट्यकला विभाग के ग्रध्यापक़

इस प्रसंग में श़ंक्षणिक शब्द भ्रामक सिद हो सकता है। इसका मिप्राय शिक्षाप्रद नाटकों से नहीं ग्रमितु उन नाटकों से है जो एसो गक्षा संस्थाओं ग्रीर विशवनिद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिन नाटक न केवल शोध ग्रथवा ग्रध्ययन का विषय है, बल्कि जहां ाटक लिखना सिखाया जाता है ग्रोर नाएक बे़ले जाते हैं ।

बहुधा यह् प्रश्न किया जाता है कि क्या नाटक लिखना सिखाया ता सकता है ? इसका उत्तर यही़ी है कि निबन्य लेखत्र की भांति नाटक नबना भी सरलता से सिखाया जा सकता है । किन्तु कालेज में तनवन्च लिखने का श्रभ्यास करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी निबन्धकार हीं हों सकता । हां, निबन्धों के प्रति उसकी ग्रालोचनात्मक दृष्टि त्वस्य विकसित हो जाती है। यही बात नाटकों के लिखने के सम्बन्ध लागू होती है । श्राजकल या तो नाटकों की ग्रालोचना ही नहीं रही, दि थोड़ी बहुत कहीं है भी तो वह बहुत निम्न स्तर की होती है । वर्वविद्यालयों में नाट्यकला को किसी सीमा तक तड़कन मड़क का र्पाय मान लिया गया है ग्रौर उसमें गंभीरता का अभाव है । प्रधिकारियों की ग्रोर से इस प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं किया गया है। घहां तक मेरी जानकारी है, भारत में एेसा कोई विशवविद्यालय नहीं द, जितमें कोई पृथक नाट्य विभाग हो ग्रीच जिसे केन्द्र बनाकर स प्रवृत्ति को रोकने तथा दूर करने का प्रयत्न किया जा सके । विश्ववद्यालयों में नाट्य विभाग स्थापित करने का तो सम्भवतः उपयुक्त चवसर ग्रभी नहीं भ्राया है । किन्तु प्रत्येक विशवविद्यालय में नाट्यमला के कम से कम एक प्राध्यापक की नियुक्ति करना तो घ्रवश्य ही ाभभव ग्रौर व्यावहारिक है। विशवविव्यालय से सम्बद्ध ग्रनेक कालेज स व्यवस्था से लाभ उखा सकते है । इन कक्षाप्रों में केवल प्रतिभााड़ी आ्रौर परिश्रमशील विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलना चर्टिए । उन्हें ताउक के इतिहास की शिक्षा दी जारी चाहिए एवं क्लासिकल तथा ग्राधुनिक, दोनों ही प्रकार के नाटकों में पारंगत बनाया नाना चाहिए। इन विद्याथयों को नाटक लिखने, घ्रभिनय करने तथा नादक प्रस्तुत करने की तक्नीक मी सिग्राई जानो चाहिए। नटक लिखने की एक कक्षा खोली जाए ग्रौर किसी भी विद्यार्थी को ताह्यक्ला का डिप्लोमा तभी दिया जाये, जब कि वह कोई मौलिक नाएक रंगमंच्च पर प्रस्तुत करने में सफल हो जाए । नाट्यकला के प्रोफेसर के ग्रधीन इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्यी ग्रणर हल्लोगा प्राप्त नहीं कर सकें, तो भी वे कालेजों में बेलने के लिए ग्रच्छे, नाएक चुन सकेंगे ग्रौर प्रस्तुत कर सकेंगे ।

विरवविद्यालयों के विद्यार्थयों में नाट्यकला के प्रति बड़ा ही उसाहह है, यह तो सभी प्रेक्षकों को विदित है । यह भी स्पष्ट है कै सैनिक अौर ग्रसैनिक दोनों ही समाज में तथा कुछ अौ्योगिक iस्थानों में भी नाट्य कला के प्रति बड़ा उस्साहह है। इस उर्साह ता मख्य कारण यह् है कि लोग मनोरंजन चाहते हैं ग्रौर इस प्रकार पीकिया रंगमंच के ग्रभाव की पूर्ति करते हैं। शैक्षणिक रंगमंच पीर शांकिया रंगमंच में यहु ग्रन्तर है कि शैक्षणिक रंगमंच एक ऐसे तामंच्र का विकास कन्ने के लिए प्रयत्नशी़ील होता है, जो गनोरंजन ते साथ-साथ सृजनात्मक भी हो।

क्या भारत के विशर्वविद्यालयों में ऐसे रंगमंच का विकारा किया ना रहा है । यह तिशवविद्यालयों के लिए एक सुनह्रा अ्रवसर है,

पर साथ ही उन पर एक भारी दायित्व भी है । ऐसी स्थिति में जब कि बिशवविद्यालयों में न तो नाट्यकला विभाग हैं ग्रौर न नाट्यकला के प्राष्यापक का पद ही, तो इस मामले की सारी जि़्मेदारी कालेजों के उन म्रध्यापकों के कत्धों पर ग्राती है, जिन्हें ग्रभिनीत नाटक में ₹fन्च होती है । प्रन्येक कालेज में एक न एक ऐसा ग्रध्यापक ग्रव₹य होता है, जिसे नाटकों में दिलचस्पी होती है ग्रौर ऐसे बहुत से प्रतिभाइालं। विद्यार्भी भी fिल जाते हैं जो ग्रभिनय करने तथा गायन एवं नृत्य में भाग लेने के लिए झ्रातुर होते हैं । यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे विद्यार्थी नाट्यकला में दिलच्चस्पी रखने वाले ग्रध्यापक से कालेज में कोई कार्यंक्रम प्रस्तुत कर्ने में सहायता देने की याचना करें । बहुधा ये विद्यार्थी रंगारंग ग्रर्थत् विविध कार्यंकम प्रस्तुत करते हैं । जहां तक गायन ग्रौरे नृत्य कार्यंकम का सम्बन्ध है, विद्यार्थी इधर उधर से सुन सुनाकर और देख कर तथा मित्रों के सम्मुख श्रभ्यास करके काफी प्रवीण हो जाता हैं। किन्तु यही बात कार्यं कम के भ्रन्तर्गतत प्रस्तुत किए जाने वाले लघु नाटक के बारे में नहीं कही जा सकती । प्रशन यहु उठता है कि इस नाटक का चुनाव कौन करता है ग्रौर किन साधनों से ? जिन कालेजों में नाटकों पर विचार विमरों किया जाता हैं, क्या उनमें नाटक ग्रध्ययन गोणिठ्ठयां भी हैं ? फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रमुक नाटक ही अ्रभिनय के लिए घयों चुना जाय ? क्या कोई नाटक सिर्फ इसीलिए चुना गया किं चुनने वाले ने उसे पहले कहीं देखा था श्रथवा उसके बारे में कुछ पढ़ा था। संभव है उन्होंने ईंदिपस रैकस के बारे में पढ़ा हो, जो संसार के ग्रन्य भागों में हीं नहीं, वल्कि भारत में भी बड़ा लोक-प्रिय रहा है। उन्होंने शायद "दि छाल्स हाउस", "द वेरी औौरचर्ड" ग्रौर "वंटिग फार गाडेट" मी पढ़ा हो । यदि इन नाटकों को कुछ स्याति प्राप्त हुई है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनको कालेजों में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए । इनमें एक भी नाटक कालेज में ग्रभिगय के लिये उपयुक्त नहीं है। शौकिया रंगमंच के लिए तो रंगमंच-संसार की नवीनतम प्रवृत्तियों को, उनमें भी फैशानेवुल प्रवृतियों को ग्रपनाना ग्राव₹्यक हो सकता है, किन्तु कालेजों को इसकी कोई ज़हूरत नहीं है । विदेशी नाटकों को भारत में रंगमंच पर प्रस्तुत कर्ने के पक्ष में मुख्य दलील यह है कि इससे मौलिक नाटकों की रचना को प्रोल्साहन मिलेगा । हां, साथ ही दर्शाक अन्यन्येशों के नाटक देख कर उन देशों से ग्रौर भी ग्रम्च्री तरह परिचित होते हैं जो स्वयं श्रपने में एक बहुत ग्रच्छी बात है। कालेज में प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक चाहे कामदी हों, क्यंग्य हों ग्रथवा प्रह्सन, वे सब स्वाभाविक और सुरुचिपूर्ण होने चाहिए। यदि विशवविद्यालय नाट्यलास्त्र के प्राध्यापक पद की व्यवस्था न कर सकें तो एक विकल्प यह हो सकता कि वे गामयों की छुट्टियों में नाटक श्रोर रंगमंच में दिलचस्पी लंने वाले ग्रध्यापकों के लिए कम से कम डेढ़ महीने के कोर्स का ग्रायोजन करें ग्रौर इ्न ग्रह्यापकों से यह वचन लिया जाए कि वे अ्रपने-ग्रपने कालेजों में नाटकों का स्तर सुधारेंगे तथा एक नाटक स्वयं प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार के कोर्स का संचालन विश्षेषज्ञ ही कर सकते हैं। भ्रब भारत में यूरोप आौर झ्रमेरिका से नाट्य-कला की शिक्षा प्राप्त करके ग्राने वाले स्त्री-पुरुषों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है ग्रोर उनके लिए इससे बढ़ कर प्रसम्नता की बात क्या हो सकती है कि नाट्यकला प्रशिक्षण का एक नया ब्यवसाय शुरु होजाए।

विरवविद्यालय रंगमंच की वर्तमान स्थिति में सबसे श्रधिक ध्यान कालेजों में उन्हें श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करने पर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के ग्रभिनय के लिए समकालीन नाटक, अ्रौर वे भी भारतीयों द्वारा लिखित नाटक, सर्वोंत्तम रहेंगे। भारत के समसामयिक जीवन से चाहे जितने नाटकों की कथावस्तु उपलवध हो सकती है, शहर ग्रौर देहात, कालेज ग्रौर विश्वविद्यालय, दफ्तर ग्रौर दूकान तथा घर श्रौर वाहर सर्वंन्र कथावस्तु के लिए मसाला बिखरा पड़ा है । कालेज के नाटकों को राजनीति अ्रौर श्रौर सैउस ग्रादि से परे रखा जाना चाहिए। कहने का ग्रभिप्राय यह् नहीं है कि रोमांस ग्रैर नागरिक कल्याण वर्जित विपय समझे जाएं, किन्तु कालेज के रंगमंच पर कोई ऐसी चीज प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, जिससे यौन भावना उत्तेजित हो ग्रथवा द्वलगत राजनीति को प्रोट्साहन मिले । कालेज में ऐसे नाटक खेले जाने चाहिए, जो दर्शाकों में उदात्त भावना का संचार करें ग्रौर प्रेरणाप्रद हों। भयाबह श्रौर रोमांचकारी नाटक प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए, किन्तु साहस ग्रौर बीरता का संदेश देने वाली कथावस्तु का निःसंकोच उपयोग किया जा सकता है, विस्थापित व्यक्तियों का संघर्ष ग्यौर प्रयत्न इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । कालेजों के लिए ऐतिहासिक नाटक उपयुक्त हैं । पौराणिक नाटक भी ठीक रहेंगे, किन्तु वे समसामयिक ढ़ंग से लिखे होने चाहिए । नाट्यशास्त्र का यह एक बड़ा ही उत्तम रूप है, परन्तु इसके लिए प्रौढ़ रचना की ग्रावश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रौढ़ लेखन को विशचविद्यालयों के नाट्य-शास्त्र विभाग ही प्रोट्साहित कर सकते हैं।

नये नाटककारों की रचनाग्रों को कालेज के रंगमंच पर प्रस्तुत करने का ग्रवसर देना सभी दृष्टियों से उचित प्रतीत होता है । जिस लेखक का ग्रभी तक कोई नाटक न खेला गया हो, उसे ग्रपनी रचना विरवविद्यालय के ग्रधिकारियों के समक्ष रखने के लिये प्रोट्साहित किया जाये ग्रौर यदि उसे रंगमंच पर सेलने के लिये स्वीकार कर लिया जाये, तो लेखक को स्वयं उसका पूर्वभ्यास कराना चाहिए । कालेज के रंगमंच पर जो नाटक प्रथम बार प्रस्तुत किया जाये, उसे एक प्रकार का परीक्षण समझा जाना चाहिये, चाहे वह नाटक किसी विद्यार्थी का लिखा हुग्रा हो श्रौर चाहे किसी प्रौढ़ लेखक का । यदि रंगमंच पर खेले जाने के बाद इस नाटक को ऐसे दर्शांकों के पास ख्यालोचना के लिये भेज दिया जायें, जिनकी इस विपय में रांच है तो यह बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । यदि ये ग्रालोचक नाटक को सार्वजनिक प्रदर्शांन के उपयुक्त समझें, तो लेखक को उनके सुझावों के ग्रनुसार नाटक में समुचित परिवरंन कर देना चाहिए ।

यद्यवि कालेजों में नाटकों का स्तर ऊंचा उठाना ग्रौर ग्रच्छहा बनाये रखना सर्वथा वांछनीय है, फिर भी यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि विद्यार्थयों द्वारा लिखे गये नाटक किसी ग्रसाधारण उचचकोटि के होंगे । हां, यदा-कदा यह सम्भव है कि इन परीक्षणों में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की कोई सचमुच ही उत्कुष्ट रचना सामने ग्रा जाये ।

कालेजों की नाट्य लेखन प्रतियोगिताग्रों में चाहे पुरस्कार थोड़ा भी क्यों न हो, वे बड़ी प्रेरणाप्रद होती है । 1913 में पन्द्रह हुपये के छोटे से पुरस्कार के लिये द्वितीय वर्ष के एक छात्र का पंजाबी में एक बड़ा ही सुन्दर एकांकी नाटक प्राप्त हुग्रा । 'दुल्हन' नामक यह एकांकी

श्याई० सी० नन्दा ने लिखा था । कालेजों में खेले जाने के यह नाटक बड़ा ही उपगुक्त है और लगभग पचास वर्ष बाद घ्याज भी पुराना नहीं पड़ा है। ऐसे ग्रनेक छोटे छोटे ता हैं, जिनसे कि कालेजों में नट्य परम्परा को सदद्ढ़ किला जा मु है ग्रौर साथ ही विश्वविद्यालय के ग्रभिकारियों की नाटकों स्तर सुधारने की मांग भी पूरी की जा सकती है।

इस बीच भारतीय बिश्वविच्यालयों में नाट्यशास्त्रों के प्राथ्यों नियुक्त करने के लिये कुछ रचनात्मक कदम उटाये जा हैं। इस उद्देश्य की प्राष्ति के लिये विभिन्न राज्यों से नाट्यक के तीन-नीन विद्यार्थियों के दल एक के बाद एक प्रशिक्षण के यूरोप ग्रथवा शर्मंरिका भेजे जायें । ग्रमेरिका भेजना श्रधिक तो दायक रहेगा । इन दलों को तीन-तीन वर्ष तक प्रशिक्षण मिश चाहिए। यदि इस सुझाव के ग्रनुसार कार्यंवाही की जाये, तो वर्ष में भारत में शैक्षणिक रंगमंच भली भांति स्थापित हो जायेगा

शैक्षणिक रंगमंच में ग्रमेरिका संसार में ग्रग्नणी है। ग्रमोंी सैक्षणिक रंगमंच संस्था की शाखाएं बहुत से विइवविद्चालयों में 3 हुई हैं। उधर यूरोप में बहुत समय पहले से ही संगीत तथा ना की शिक्षा देने वाली ग्रकाद्दिमियां तथा स्कुल चले ग्रा रहे हैं ब्रिटेन के आ्राक्सफोड तथा कैम्न्रिज जैसे प्राचीन विइवविद्यालयों ऐसे-ऐसे स्नातक शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं, जिन्होंने रंगमंन विकास में बड़ा योग दिया है । इनमें सर फैक बैनसन का नाम कि रूप से उल्लेखनीय है, जिनका व्यावसायिक रंगमंच पर एक श्रभित प्रबन्धक के रूप में ग्राविर्भाव हुग्या ग्रौर जिन्होंने त्रिटेन के रंग को एक नई दिशा दी । किन्तु ग्रब ग्राधुनिक संसार शैक्षणिक रंग़ के क्षेत्र में ग्रमेरिकी पद्धति को ग्रपनाता जा रहा है । ब्रिस्टल श पेरिरा विशवविद्यालय में ग्रब वर्कश़ाप से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों की व्यकः है । लन्दन विश्वविद्यालय नाट्यशास्त्र के दो वर्प के प्रशिक्षण के बाद डिप्लोमा प्रदान करता है श्रौर तोसरे वर्ष के प्रयिह्ष के उपरान्त बहां से रंगमंच कला का डिप्लोमा भी प्रा किया जा सकता है। यूरोण में नाटक ग्रकादेमियों का बाहुल्य ग्रौर उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है । कि शैक्षणिक रंगमंच से सम्बद्ध ब्यक्तियों के विचार में व्यावसाकि रंगमंच के ग्रध्ययन के लिये विए़्वविद्यालय से ग्रच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता जहां कि सैमएल सैल्डन के शबद्दों में "नाक शास्त्र के विद्यार्थी को नाटक प्रस्तुत करने वाली घ्यकादेमियों की तुख में ज्यादा श्रच्छ्री शिक्षा मिलती है, क्योंकि विस्चार्थी को विक़ विद्यालय में इस ब्यवसाय के ग्रतिरिक्त कुछ ग्रौर भी सीतु को भिलता है श्रौर उसे वह सीखना पड़ता है ।"

श्रमेरिका का हौक्षणिक रंगमंच जार्ज पीबर्स बेकर के उद्र मस्तिष्क की देन है। सन् 1907 ई० में उन्होंने नाट्य लंखन इंगलिरा-47 नामक एक स्नातक पाठ्यभम ग्रारम्भ किया था। उस सम ये हारवर्ड विश्वविद्यालय में ग्रध्यापक थे, किन्तु विशवविद्यात के प्रधिकारियों को रंगमंच के प्रति उनकी निप्डा पसन्द न थी ग्रौर ग्रपना नाट्य लेखन पाठ्यकम तथा 47 -उर्कशाप नाम श्रपना प्रसिद्ध कार्धक, जो 1912-13 में शुरु किया गया था, पाब् चर्यातिरिक्त कार्य के रूप में चलाना पड़ा।

हारवर्ड विइवविद्यालय के ग्रधिकारी हैक्षणिक रंगमंच के विचार को इतना नापसन्द करते थे कि उन्होंने एक दानवरर का विशवविद्यालय के लिये दस लाख डालर से एक रंगशाला बनाने का प्सस्ताब ग्रस्वीकार कर दिया। 1924 में बेकर वेल विशवविद्यालय चले गये अौर उस दानवोर ने इस विंवविद्यालव के लिये संगाला बनाने का प्रस्ताव किया। इसी विइवविद्यालय में उन्होंने सीध्षणिक रंगमंच को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। उन्हीं के प्रयलों का यह फल था कि हारवई विश्वविन्यालय के विरोध के बावजूद शैक्षणिक रंगमंच ने 1956 में श्रपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई। 1956 में हीं चार सौ विएवविद्यालयों श्रोर कालेजों ने रंगमंच कला के स्नातक पाठयक्रम की ब्यवस्था की। उस समय ोोई पन्द्रह हुजार स्ती-पुरुप शैक्षणिक रंगमंच के अध्यापन प्रथवा उससे सम्बद्ध टैकनीकल कार्य के माध्यम से श्रपना जीवननिर्वाह्ट कर रहे थे। 1929 की ग्राथिक मन्द्दी के बाद् से एक भी व्यवसायिक रंगझाला का निर्माण नहीं हुग्गा, किन्तु विश्वविद्यालयों और कालेजों ने कम से कम पचास रंगशालाएं बनाई हैं ग्रौर ये ध्रमेरिका की सबसे सुर्सजित रंगशालाएएं हैं।

मैं उपर्युक्त विनरण यहु दिखाने के लिये दे रही हूं $f$ के उ्रमेरिका में सैक्षणिक रंगमंच सृजनात्मक अर्योर रचनात्मक है तथा भावी रंगमंच पर इसका स्थायी प्रभाव रहेगा । ग्राज यह्ह इतना शक्तिता़ी है कि कोई मी ब्यावतायिक सामूहिक मनोरंजन इसकी प्रगति में बाधक नहीं हो सकता ।

वह मानना भूल होगी कि सौक्षणिक रंगमंच किसी प्रकार का वावसायिक प्रशिक्षण है यदि संयोगवश कुछ प्रतिभाग़ालों उ्यकित किसी विषय का पूर्ण प्रंिशक्षण इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वे य्यध्यनन के साथ कमा भो सकें तो वह एक श्रच्छी ही बात है, किन्तु सीद्षणिक रंगमंच के पक्ष में सबसे बड़े़ बात यह है कि यह् विद्याथियों

की कलात्मक प्रतिभा की ग्रभिब्यक्ति के लिये श्नवसंर प्रदान करता है अ्रौर झ्राजकल विद्यार्थी जगत् में इस प्रतिभा का बड़ा श्रभाव है। उच्च झिक्षा में साहिलियिक एवं वैज्ञानिक प्रतिभा पर अ्रधिक बल दिया जाता है ग्रौर घनेक उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी कालेज छोड़ते समय कला से बिल्कुल ग्रनभिज्ञ होते हैं, ग्रौर उन्हें कला की परख तथा उसका मूल्यांकन वैसे ही झ्रपनी समझ से करना होता है ग्रन्यथा वह् "लोकतंग्री संस्कृति" के प्रवाह में बही जाते हैं, जिस की संसार में ग्राजकल बाढ़ सी ग्राई हुई है ।

मैं ग्रंत में सैक्षणिक रंगमंच के पक्ष में "चैंज एंड प्रोसेज" के लेखक छाक्टर मैलकम सी० मैकलीन ग्रौर ईनन ऐडतिन ए० ली के शब्द उद्धृत करती हूं, जो ग्रमेरिकी औैक्षणिक रंगमंच संस्था के 1956 के शिकागो सन्मेलन में केनेथ मिकगोवन के भाषण से लिये गए हैं। भापण का वह म्यंश्रा इस प्रकार है :
"वहुत दिनों तकः कलात्मक प्रतिभा न केवल ग्रच्यावसायिक समझी जाती थी, बल्कि उसे साहिह्यिक एवं वैज्ञानिक प्रतिभा से निम्नस्तर का भी माना जाता था । शुह में ग्रमेरिका में विशुाद्धबाद ग्रौौर नई दिशाग्रों की खोज पर बल दिए जाने से शिक्षा के क्षेत्र में कला का विकास प्रायः श्यवरद्ध हो गया । सुजनात्मक प्रतिभा के तत्वों के विषय में मैकलीन ग्रौर ली का कहना है कि कला के रस-ग्रह्टा में प्रतिक्किया मनोविज्ञान तथा शिक्षा की दृष्टि से तात्कालिक ग्रौर ग्नस्थायी भी हो सकती है य गहरी एवं चिरस्थायों भौं। यहु स्पष्ट है कि कलात्मक अनुनूतित का मानव व्यक्तित्व के विकास पर गहरा ग्रसर पड़ता है । कलाइसक श्रनुभूति मानव भावनाग्रों को समृद्ध करती है, मानसिक सनाव को समाप्त करती है ग्रौर जीवन की सार्थकता का संदेक्र देती है । इसके ग्रतिरिक्त वह जातियों के बीच भेद-भाव रामाप्त करके जीवन को सुसी बनाती है ग्रौर व्यक्तियों तथा राष्ट्रों को निखारती है और उन्हें गौरव एवं रक्ति प्रदान करती है।

# भारत का व्यावसायिक रंगमंच 

भारत में ग्राधुनिक व्यावसायिक रंगमंच का नवोन्मेष करना बड़ा ही जटिल समस्या है, क्योंकि इस दिशा में प्रायः नए सिरे से ही प्रयटन करने होंगे । जिन व्यावसायिक नाट्य मंडलियों की कुछ वर्ष पहले तक देश में धूम मची हुई थी, वे ऐंतिहासिक परिस्थितियों के कारण लुप्तप्राय हो गई हैं। भारतीय रंगमंच के विषय में यह बात विशोष रूप से ध्यान देने योग्य है कि नाटक श्रादि में भाग लेना निम्न जातियों के लोगों का ही कार्य समझा जाता था श्रौर सम्मानित तथा पुराने विचारों वाला कोई परिवार श्रपने किसी सदस्य का किसी व्यावसायिक श्रथवा शौकिया नाट्यमंडली में सम्मिलित होना सहन नहीं करता था । स्त्रियों पर तो विशेष रुप से कड़ा प्रतिबन्ध था ग्रोर स्त्रियों की भूमिका में ग्रधिकतर पुरुष ही मंच पर भ्रवतरित होते थे ।

इधर तो ये सTमाजिक प्रतिबन्ध चल रहे थे श्रौर उधर 1929-30 में भारत में बोलती फिल्मों का युग शुरु हुश्रा । ब्यावसायिक मंडलियों यह ग्राघात सहन न कर सकीं श्रॉर नाट्यशालाएं धड़ाधड़ सिनेमागॄहों में परिवर्वतित होने लगीं । निसंदेह कुछ ऐसा ही घटना चक्र संसार के ग्रन्य देशों में भी चला, किन्तु भारत में तो इसने व्याकसायिक रंगमंच की नींव ही हिला दी । उदाहरण के लिए 1930 से पहले गुजरात भ्रौर महाराष्ट्र में तीस-चालीस क्यावसायिक नाटक कम्पनियां थीं, किन्तु ग्राज उनकी संख्या केवल दो है, ये दो भी ग्राधुनिक दृष्टि से अंत्यन्त पिछड़ी हुई हैं ।

इसके श्रतिरिक्त जो लोग रंगमंच की झोर श्राकृष्ट थे भी, उन्हें भी ग्रन्य देशों के व्यावसायिक रंगमंच को देखने का ग्रवसर शायद ही करी मिल सका हो । रंगमंच के दर्शंक सिनेमा की श्रोर ग्राकृष्ट होने लगे । व्याबसायिक रंगमंच के ह्रास का सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उपनिवेशों के निरंकुरा शासन में राष्ट्रीय संस्कृति को कोई विशोष प्रोत्साहन नहीं मिलता था ।

ऐसी परिस्थिति में भारतीय रंगमंच का पुनरुत्थान करने वालों को ग्राज वास्तव में बहुत कुछ करना है। उन्हैं न केवल नए ग्रभि नेताग्रों को प्रशिक्षित करके नाटक प्रस्तुत करने हैं, ग्रपितु नई रंगशालाग्रों का निर्माण भी कराना है, रंगमंच शिलिप्पयों ग्रौर ग्रन्य कर्मचारियों को खोजना ग्रौर उन्हें प्रशिक्षित करना है, रंगमंच के प्रति लोगों की संस्कारगत 言ष श्रौर सन्देह की भाबना को दूर

करना है तथा नवीन रंगमंच की ग्रोर दर्शांकों को श्राकृष्ट भी क है । निःसंदेह यह बड़ा ही गम्भीर श्रोर जटिल कारं है ग्रोर इसमें 0 तीस वर्ष से जुटे हुए लोग 1947 तक ग्रधिक प्रगति नहीं कर स केवल पिछ्छले दस वर्षों में ही रंगमंच के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्र हुई है।

बम्बई नगर में सच्चे मानों में ग्रब भी केबल दो ही वट सायिक नाटक कम्पनियां हैं, एक हिन्दी में नाटक प्रस्तुत करने व पृथ्वीराज का नाट्य मंडल है ग्रौर दूसरा भांगवाड़ी गुजराती ना मंडल । केछेकाड़ी के मराठी नाट्य-मंडल में ग्रनेक व्याबसायिक \# नेता श्रादि हैं, किन्तु यह् कोई स्थायी व्यावसायिक कम्पनी नहीं है कलकते में तीन व्यावसायिक नाटक कम्पनियां हैं अंर म! में जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी एक ही कम्पनी है। राजध दिल्ली में श्रब नया हिन्दुस्तानी थ्येटर. है । दूसरी श्रोर शौनि रंगमंच का भान्दोलन दिन प्रतिदिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है विभिन्न राष्ट्रीय राज्योत्सवों में प्रति वर्ष ग्रधिकाधिक दल सम नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं श्रौर सामान्यतया स्तर ऊंचा उठ रहा है। इंडि नेशानल थ्येटर (ग्राई० एन० टी०), भारतीय विद्याभवन, शाम्भु का दल ग्रार ग्रन्य नाट्यमंडलियां भी जनता में नाटकों के प्र रुचि उत्पत्न करने में प्रशांसनीय योग दे रही हैं । ब्नम्बई की श्ये यूनिट श्रौर थ्येटर ग्रुप जैसी नाट्य मंडलियां भी रंमंगच के विक में सहायता दे रही हैं, किन्तु मंडलियां विश्रिष्ट सुसंस्कृत वर्ग के दर्शा की रुचि के नाटक ही प्रस्तुत करती है । रंगमंच के विकास की वर्तम स्थिति में सुसंस्कुत वर्ग के दर्शाकों के लिए श्राि-श्राधुनिकवादी नाद प्रस्तुत करने की अ्रवेक्षा ऐसे नाटकों का प्रदर्शान ज्यादा जरूरी है, जि सभी वर्गों के दर्शंक समझ सकें ग्रौर रंगमंच को लोकप्रिय बनाया सके । श्रति-ग्राधुनिकवादी नाटक केवल दो तीन बार प्रस्तुत कि जा सकते हैं ग्रौर उनका ग्रानन्द थोड़े से लोग ही उठा सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रंगमंच के लिए नए-नए प्रयोग कर वाले दल श्रौर मंडलियां बड़ी श्राबरयक हैं--ये मंडलियां ही रंं मंच का सृजनात्मक श्रंग होती हैं। किन्तु यह बात सदैव याद रख होगी कि वे बिना समुचित ग्राधार के नहीं पनप सकतीं । उच्चस्त का कलात्मक रंगमंच तभी सम्भव है जबकि सामान्य रंगगंच का विका हो चुका हो शर लोकप्रिय नाटक तथा मनोरंजक कार्यक्रम काप संख्या में ओर नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हों ।

कुछ्ड मंछल्रियों के नाटक पच्चीस बार तक श्यभिनीत हुए हैं। उनके नादकों की संख्या और्रौर विविवता बढ़ती जा रही है । रंगमंच का निर्माण इसी प्रकार होतणा आ्रौरग्रागे चलकर ब्यावसायिक कम्वनियां भात्तीय सांस्कृतिक जीवन का ग्रुभिन्न भ्यंग बन जाएंगी। किन्तु इस पसंत में यह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए कि भांगवाड़ी मंडली के नाइक तीन-तीन सी बार खेले जा च्तुके हैं ग्रौर कलकत्ते के बंगला घ्याबसांयिक मंडलियों के बारे में भी फुछ एसा हौं कहा जा सकता है ।

एक और महत्वपुर्ण बात यह है किये केन्द्र पृथ्वीराज की भांति समसामार्मिक नाटक प्रस्तुत करते हैं। किन्तु इनका भी ग्रपनोब्रननीं ढपली ॠौर ग्रपना-ग्रपपना राग है । अ्यसली रंगमंच किन्ही श्राड्रेश सीमाग्रों से नहीं बंधा होता, वह तो ग्रन्तर्राष्ट्रिय होता है। ग्रतएव्र भारत को राष्ट्रीव नाट्य्य संस्थाग्रों को संसार भर के सर्वश्रेष्ठ नाटकों का ग्रनुवाद श्रपनी-ग्रपनी भाषाग्रों में करा बेना चाहिए। तभी वे ग्रह ग्रनुभव कर सकेंगे कि उच्च कलाल्मकता कहा नित्ति है, ग्रौर तभी उनके नाटकों में गहराई य्याएी तथा उनका स्तर ऊंचा उठेगा।

सानान्यतया लोगों की प्रवृत्ति ग्रब मी श्रतिनाटकीयता (मैलोइ़ामा! की श्रोर है कित्तु यह् कोई निन्दन्नीय प्रवृचिति नहीं है, क्योंकि यह्ह श्रधिकांशा भारतीय जनता को जीवन का प्रतिबिन्ब है ।

भारत में सुदृढ रंगमंच के लगभग ग्रभाव का एक स्वाभाविक परिगाम यह है कि घहां ब्यावसायिक नाट्य लेखकों की भी कमी है । प्रत्रेक नाट्य मंडली के लेखक को घपने जीवन निर्वाह के लिए ग्रन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है श्रौर वड़े पैमाने पर नाटक लिखने के लिए समृच्चित प्रोल्साहन नहीं भिलता। एंसी स्थिति में श्रन्य देशों के नाटकों का श्रनुवाद श्रथवा र्पान्तर कराना ग्रावइ्यक है। वास्तव में प्रशिक्षण प्रोर विकाल की प्रारक्भिक ग्रवस्था में यहु बड़ा जरूरो है। इसके ग्र्रिनखित इससे राब्ट़ोय संस्कुति को भी समृट्द वरने में सहायता मिलेगी।

इस प्रसंग में वह उल्लेखनीय है कि जिन पशिचमी नाट्य लेख़कों
 ब्बहीं के नाटक मारत में बड़े सार्मयिक प्रतीत होते हैं। उदाहुरण के लिए इड्सन और जार्ज बरनार्ड शा ने रंगमंच के माध्यम से जिन कुरीतियों के विदुद्य मोर्चा लिया, वे ग्राज भी भारतीय जीयन का ग्रंग बनी हुई हैं। इसलिए राष्ट्रिग रंगमंच को प्रोट्साहन देने के लिए संतार के संश्रंश्रेण्ठ नाटकों का सुयोजित ढंग से शनुवाद चयवा ह्पान्तर कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मुझे यह़ जान कर बड़ा अ्या₹चर्य हुग्रा कि जार्ज बरनार्ड शा के "मेन ग्रौर सुपरमैन" त'गा "fिगमैलिगन" जैसे उत्कृष्ट नाटकों फा ग्रनुवाद नहीं हुग्रा है, क्योंकि ये बड़े कीिन समझ्न गए हैं । इससे तो सामान्यतः यह प्रतौ才 होता है कि वर्तमान रंगमंच ऐसी कोई घ्यवस्था नहीं करता, जिससे कि योग्य लेखक इन नाटकों का ग्रनुवाद करने के लिए ग्राकृष्ट हों । खंर, मुक्षे पता चला है कि घब संगतत नाहक ग्रकादेमी ग्रौर साहित्य ग्रकादेमी यह कार्य करा रही हैं घ्रोर जनके उस निर्णन का स्वागत किया जाना चाहिए ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यावसायिक रंगमंच की स्थापना इस मान्यता को लेकर की जाती है कि इसमें भाग लेने वालों को पारिश्र्रमिक मिलेगा, किन्तु मैंने श्रब भी उच्चतम क्षेत्रों तक में यह् धारणा पाई है कि कलाकार को किसी प्रकार के पारिश्रमिक की श्राशा किए बिना ही कार्य करना चाहिए । या उसे केवल इस काम में हचि रसने के ही कारण या केषल सम्मान पाने के ही लिए यह् काम करना चाहिए । किन्तु इंजीनियर, ग्रांकटैकट श्यथवा संसद सदस्य तक से कोई ऐसी ग्राशा नहीं करसा कि वे बिना किसी प्रत्याशा के काम करेंगे ।

हर ब्यवसाय को व्यवसाय का रुप देने के लिए उसके कार्यकर्ताग्रों के वास्ते समुचित पारिश्र्रमिक की ब्यवस्था श्रावश्यक है। मेरे संरक्षक जार्ज बरनार्ड शा ने एक बार मुझे एक सलाह दी थी ग्रौर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा । उन्होंने कहा था, "एक कलाकार के नाते तुम ग्रपनी सेवा नि:गुल्क कभी प्रस्तुत मत करना । नि:झुल्क सेवा का मतलब ग्रपनो कला और ग्रपने साथी कलाकारों के प्रति विरवासघात करना होगा। यदि तुम धर्माथथ ग्रथवा किसी संस्था की सहायता के लिए ग्रपनी सेवा ग्र्रिित करना ही चाहते हो, तो तुम उस संस्था को ग्रपनी फीस बता दो, उससे ग्रपनी फीस ले लो ग्रौर फिर उसे वही धनराशि द्वान में दे दो। इससे हर कोई यह समझ जाएगा कि तुम्हारी सेवाएं मूल्यवान् हैं ग्रौर तुमने उनका दान किया है । किन्तु यदि तुम नि:शुल्क सेवा ग्र्रापित करोगे तो वह संस्था तुम्हारे दानका कोई महत्व नहीं समझेगी ।"

रंगमंच के विकाल में योग देने वाली एक अ्नन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके प्रति केन्द्रीय ग्रीर राज्य सरकारों की सहानुभूति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है ग्रीर वे संक्रिय सहायता दे रही हैं। बम्बई राज्य ने $33 \frac{1}{3}$ प्रतिहत कर समाप्त कर के ऐसा ठोस कदम डठाया है जिससे रंगमंच को कोरे भाषणों की ग्रपेक्षा कहीं ज्रधिक सहायता मिलेगी। गोवालिया टैंक में गोकुलदास थ्येटर अ्राँर बिरला ध्येटर जैसी श्राधुनिक एवं वातानुकूलित रंगशालाओं का निर्माण व्यावसायिक रंगमंच के विकास की दिशा में वास्तव में बहुत बड़ा कदम हैं, यद्यवि उनके मंच और पृष्ठमंच में समुन्चित सुविधाग्रों का ग्रायोजन नहीं किया गया है ।

यह मैं श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव के ग्राधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जब कमी व्यावसायिक स्तर के नाटक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, तो मैने देखा है कि गर्मी में काम करने से रंगमंच के बड़े से बड़े प्रेमी का उत्साह् ठंडा पड़ जाता है। स्कूलों के हाल में ज़रा-ज़रा से तथाकथित मंचों पर काम करना तो सबसे बड़ी मुसीबत है। इस समय सबसे बड़ी ग्राबइयकता इस बात की है कि देश में ग्रधिक से ग्रधिक रंगशालाएं बनाई जाएं ।

वैज्ञानिक ग्रनुसंधान घ्रीर सार्कृतिक कार्यं मंश्रालय ने 1961 में ₹व्वि ठाकुर जन्म शतबब्द जयन्ती समारोह के श्रवसर पर देशा के सभी प्रमुख नगरों में खुले रंगमंच बनाने की योजना के बारे में जो कदम उठाया है, वह विरोष रूप से सराहनीय है ।

किन्तु इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें ग्रवरय ध्यान में रखी जानी चाहिए, एक तो खुले रंगमंच की योजनाग्रों को ग्रंतिम रूप से स्वीकृति देने ग्रोर निर्माण-कार्य शुरु करने से पहले उन्हें रंगमंच विशोपजों को दिखा लेना चाहिए, नहीं तो फिर यही दुखद स्थिति होगी कि धन व्यय करके भी मंच के नाम पर एक ऐसी चीज़ तैयार हो जाएगी जो नाट्य प्रदर्र्रान के लिए ग्रावइ्यक एक भी रार्त पूरी नहीं कर सकेगी । मैं इस सम्ब्रन्ध में 'संस्कृति' के चैत्र, 1881 के श्रंक में "रंगशाला श्रौर भवन-निर्माण विशारद" नामक ग्रपने लेख में उदाहृरण सहित विनेचना कर चुका हूं । किन्तु अ्रब मुने यह जानकर बड़ी प्रसत्नता हुई है कि मंग्रालय ग्रौर उसके प्रबन्धग्रधिकारी समस्या के इस पक्ष से ग्रवगत हैं ग्रौौर ऐेसे उपाय कर रहे हैं जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए ।

परन्तु यदि खुले रंगमंच श्रौर ग्रन्य रंगमंच के ठीक-ठीक डिज़ायन तैयार कराके उन्हीं के ग्रनुसार उन्हें बनवा भी दिया जाए तब भी क्या होगा ? हाल ही में मैंने इसकी तुलना एक ऐसे रेसकोर्स से की थी जो बड़ी श्रच्छ्की तरह बनाया गया हो, जिसमें दाव लगाने की मश़ीन रख दी गईं हो, जहां जनता घाती हो ओंर ऐसे लोग घूमते-किरते हों, जिनकी रोज़ी घुड़दौड़ पर बाजी लगाने से चलती हों, किन्तु जिसमें रेस के बोड़े न हृों। इसमें कोई सन्देहृ नहीं कि तांगों में जोते जाने वाले टट्ट्रू इकट्टे किए जा सकते हैं, पर सारी दुनियां जानती है कि रेस के लिए बर्ढ़िया नस्ल के घोड़े होते हैं ग्रौर उन्हें समुचित ट्रेनिंग तथा ग्रभ्यास की जहूरत होती है ।

इसी प्रकार रंगथालाएं बनाने से तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसके साथ ही साथ नाटक कर्पनियां बनाने में भी सक्रिय सहायता न दी जएए। एंस सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी होगी कि ये कम्पनियाँ ठ्याबसायिक होनी चाहियें । यहां इस प्रसंग में मुझे सांख्कुतिक विकास के प्रति सरकार के रवंये में एक कमी नजर ग्रार्ती है । रंगमंच के हर ग्रंग को सहायता श्रौर प्रोत्साहन दिया जाता है. किन्तु ब्यावसायिक रंगमंच को नहीं । भारत के ब्यावसायिक रंगमंच की स्थिथि को देखते हुए यह सन्चमुच बड़ी विचित्र सी वात है। सांस्कृतिक विकास, विशेषकर रंगमंच की उत्नति के लिए, सरकारी सहायता, संगीत नाटक झ्रकादेमी की मार्फत दी जाती है । हाल ही में उसनें ग्रपनी पह्ली रिपोर्ट प्रकाशित की है । यह चिपोर्ट 1953 से 1958 तक के काल की है। इसमें पृष्ठ $27-$ 34 पर नाटक गोष्ठी की कार्रताई का विवरण है, जो बंगला रंगमंच के एक प्रमुख स्तम्भ शचीन सेन गुप्त के निदेंश़न में 1956 में दिल्ली में हुई थी । इसमें ग्रन्य बातों के साथ-स़ाथ यह भी कहा गया है, "गोष्डी ने सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पास किए अर ग्रकादेमी के दिशा-निन्देंश के लिए सिफारिरों कीं ।" गोष्ठी का विचार है कि भारत में तब तक कोई प्रभावशाली रंगमंच खड़ा नहीं हो सकता, जब तक कि व्यावसागिक नाटक कम्पनियां ग्राईमनिर्भर न हो जाएँ। वर्तमान स्थिति में ब्यावसायिक मंडलियों का ग्रस्तित्ब तभी सम्भव है, जन्न उन्हें सरकार से ग्रागामी श्रनेक वर्षों तक उदारता से सहायता मिलती रहे । गोषठी यद्ट सिकारिश़ करती है कि व्यावसायिक नाटक मंडलियों को श्राधिक सहायता ग्रौर कर्जे दिए जाएं ।

यह् सहा्टायता घूम फिर कर प्रदर्रॉन करने वाली मंडलियों ग्रौर स्थ नीय मंडलियों दोनों प्रकार की कम्पनियों को मिलनी चाहिए यह सहायता नकद हुपया ग्राँर ऋण के रूप में ग्रथवा मोटर वैन जायदाद ग्रादि जैसी सुविधाग्रों की व्यवस्था के रूप में दी जा सक हैं।" यह प्रस्ताब 1956 में पास किया गएया था । इस प्रस्ताव ग्रनुसार ग्रब तक वितना चन ग्रथबा कितनी सुविधाएं दी गई हैं

रिपोर्ट के पृष्ट 71 पर ग्रकादेमी व्वरा दी जाने वाली विर्ती सहायता की पर्भिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है :
"ग्नकादेमी श्रपने से सम्बढ्ध तथा ग्रपने द्वारा मान्य संस्था शौर संस्थात्रों को निम्नलिखित उद्देर्यों के लिए वित्तीय सहाया देती है:-
(क) नृत्य, नाटक (जिसमें फिल्म भी शामिल है) संगीत का उच्च प्रशिक्षण देने के लिए ।
(ख) ग्रनुसंधान ग्रौर सर्वेक्षण के लिए ।
(ग) संगीत, नृत्य, नाटक, औ्रौर फिल्म सम्ब्रन्धी महत्ब-पूर्ण कृतिं के तथा इन विषयों से सम्बद्ध पत्रिकाग्रों के प्रकाश़ के लिए ।"
ग्रकादेमी श्रपने कुछ विषयों ग्रौर विनियमों के श्रधीन जो वित्ती सहायता देती है. उसका उद्ढेर्य ल्ललित कलाग्यों के क्षेत्र में सृजनात्म रचना को प्रोत्साह्न देना है।

पांच वर्षों में कुल ग्रनुदान इस प्रकार दिए गए :-1953-54 75,000 रु०
1954-55 100,000 रु०
1955-56 200,000 रु०
1956-57 261,000 रु०
1957-58 400,000 रु०
ग्राप देेलेंगे कि सारे प्रस्तावों के बावजूद छसमें ग्यावसायिक रं मंच के बारे में एक भी शब्द नहीं है । नाट्य संस्कृति के मूलावा के विकास का अ्रथवा उसे ग्राथिक सह्रायता दिए जाने का कोई उलले नहीं है । बंगला रंगमंच के बयोवृद्ध कलाकार श्री शिशिर भादुड़ी की जिनका हाल ही में देहान्त हुग्रा, जीवन के श्यन्त में कटुता च्रौ निराशा ही हाथ लगी । उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पः विभूषण की उपाधि को पहले इसलिए अस्यीकार दिया था कि वह चाहते थे कि ब्याबसापिक रंगमंच को मान्यक दी जाए और उसकी सहायता की जाए। उनके बिचार में इसक निम्माण केवल पदकों ग्रौर लच्छेद्दार शाब्दों से नटीं हो सकता ।

व्यावसायिक रंगमंच के प्रति इस रवैंये का क्या कारण है ? में विच्चार में इसके दो मूल कारण हैं। एक तो व्यावसायिक रंगफ़ को व्यापारिक हॉंने के नाते हेग समझा जाता है । श्यकादेमी उपर्युक्त रिपोर्ड में इसका दीर्षंक 'कम्मीश्रिय' दिया गया है ।

ऐसा जान पड़ता है कि सरकारी सहायता पाने की ग्रधिकारी मुल़ तया ऐेनी संस्थाएं समझ्नो जाती हैं, जिनका उद्देश्य कोई मुनाए कमाना नहीं है--ग्रर्थत् शौकिया नाटक मंडलियां । मेरे विन्चार यह् भारी भल है । शांकिया ग्रौर व्याबसायिक का प्रशन मैं ब में लूंगा ।

दूसरा कारण यह है कि इन ग्रकादेमियों के सामान्य प्रबन्ध एवं संचालन से जिन भले श्रादमियों का सम्ब्बन्ध है वे शौकिया रंगमंच एवं कला के इतने ग्रभ्यस्त हैं कि उन्हें ब्यावसायिक रंगमंच का श्रभाव तनिक भी नहीं खटकता ग्रोर सम्भवतः उन्हें इन दोनों में कोई बड़ा भ्रन्तर प्रतीत नहीं होता ।

मैं श्रब यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संस्कृति का चाहे कोई भी श्रंग क्यों नहो, उसका विकास मुल्य रूप से उसके उन ब्यावसायिक कलाकारों ग्रौर कार्मिकों पर निर्भर होता है, जिनकी जीविका कला से ही चलती है ग्रौर जिन्होंने ग्रपना जीवन ही उसकी साधना में लगा दिया है।

ग्रकादेमी की गोष्ठी का यह विचार ठीक ही है कि भारत में नाटक के पूर्ण विकास में बड़ी बाधा सजीव नाटक की ग्रविचिछ्छनन्न परम्परा का ग्रभाव है (रिपोर्ट-पृ० 29) । यह निािवाद है कि कलाकृतियों का मानदण्ड स्थापित करने ग्रौर सांस्कृतिक परम्परा को भ्रागे बढ़ाने का काम केवल ठ्यावसायिक कलाकार ही कर सकते हैं । शौकिया कलाकारों की मंडलियां बनती हैं ग्रौर टूट जाती हैं. किन्तु व्यावसायिक कलाकार ग्रपनी साधना में निर्तर जुटा रहता है । वह उसके जीवन गर ग्रस्तित्व का उद्ेश्र्य ही जो ठहरा । इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उत्कृष्ट कलाकृतियों का सृजन सामान्यतः प्रतिभाशाली व्यावसायिक कलाकारों के कुछाल ग्रौर श्रभ्यस्त हाथों से ही हो सकता है । ताजमहल का निर्माण श्यव्यावसायिक वास्तुकर्मज शिल्यियों श्रौर श्रछ्यावसायिक कार्मिकों द्वारा सम्भव नहीं था । नाट्यशास्त्र के ग्रति जटिल ग्रौर सुनिशिचत निय्यमों को शौरकिया कलाकार मूर्तरूप नहीं दे सकते । संगीत, बैले ग्रौर ग्रापेरा की विशवविस्यात सर्वश्नेष्ठ रचनाग्रों को उ्यावसायिक कलाकारों के ग्रतिरिक्त कोई श्रन्य व्यक्ति यथोचित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता । इसी प्रकार संसार के सर्वोत्कृष्ट नाटकों को भी मंच पर केवल ब्यावसायिक नाट्य मंडलियां ही ठीक प्रकार से बेल सकती हैं । क्या किसी भवन का नकशा ग्रौर डिज़ायन तँयार करने का काम किसी ग्रण्यावसायिक वास्तुकर्मज्ञ के हाश्र में देने अ्रणवा ट्राम्बे परमाणु संयंत्र के संचालन का दायिट्व किसी शौकिया वैज्ञानिक को सीपपने की कल्पना तक भी की जा सकती है ?

भारतीय रंगमंच के लिए सबसे बड़ो ज़हरत इस बात की है कि विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक नाटक कम्पनियां खोली जाएं । प्रशन यह है कि यह कार्य कैसे सम्पन्न हों ? स्पष्ट है कि यह केबल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा पूरा नहीं हो सकता। ब्रिटेन में भी, जहां व्यक्तिगत प्रयत्नों की प्रधानता है, श्रब सरकार एक प्रमुश्त ग्रापेशा घ्रीर बैले तथा थ्येटर संस्थाग्रों को वित्तीय सहायता दे रही है । कोमेडी फ़ांसेज ग्रौर मास्को आ्यांट घ्येटर जैसी संसार-प्रसिद्ध संस्थाएं श्रौर यूरोप की समस्त बड़ो-बड़ी नाटक कम्पनियां पूर्णतया सरकार द्वारा पोषित हैं ।

मैं निम्नलिखित ठोस सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं :
(एक) सरकार ऐसी संस्थाग्रों को वित्तीय सहायता दे, जिन्होंने श्रपने प्रभन्नों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि वे व्यावसायिक रंगमंच

स्थापित करने में संलग्न हैं । शान्मुमिभ्र का बहुहूपी, ग्रलकाजी का ध्येटर युनिट, मराढ़ी संघ मंदिर और बम्बई नाट्य संघ भ्येटर कम्पतीं उल्लेखन्नीय उदाहरण हैं । ऐसी ग्रन्य ग्रनेक संस्थाएं हैं ।
(दो) ऐसी कम्पनी ग्रथवा संस्था ग्रपनी दो वर्ष की योजना पेशा करे । वहृ कम से कम चार नाठक प्रति वर्ष प्रत्रुत करे और एक 1961 में रखीन्द्र राताब्द-जयन्ती के ग्रवसर पर । कम्पनी घ्रथवा संस्था के ग्राय-वयय का बजट तैयार किया जाए ग्रौर वित्तीय सहायता दो वर्ष के लिए हृर तीन महोने बाद दो जएए। पह़ली तिमाही की धनराशि ग्रश्रिम दो जा सकती है ग्रौर जब वह संस्था ग्रथवा कम्पनी पहृला नाटक प्रस्तुत कर दें, तब उसे दूसरी विमाही के लिए सहाायता दी जाए ग्रीर इसी प्रकार यह कम चलता रहे ।
(तीन) कम्पनी ग्रथवा संस्था यह बचन दे कि बहृ सरकार ग्रौर संगीत नाहक ग्रकादेमी तथा भारतीय नाट्य संघ ग्रादि जैसी संस्थाश्रों के साथ सहयोग करके घ्यपने सम्बद्ध भाषा क्षेत्र में दौरा करने को तैयार है।
(चार) ऐसी कम्पनियां ग्रयवा संस्थाएं उन नाटकों की सूची दें, जो वे रंगमंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसमें विश्व के सर्वोत्तम नाटक और भारतीय नाटक दोनों ही शामिल होने चाहिएं । उन्हें भारतीय नाट्य लेखकों को नाटक लिखने तथा संसार की ग्रन्य भाषाश्यों के प्रसिद्ध नाटकों का ग्रपनी भाषा में ग्रनुवाद करने ग्रथवा उन्हें रूपान्तरित करने के लिए प्रोत्साहृन देने की ब्यवस्था करनी चाहिए ।
(पांच) उन्हें वतंमान ग्रकादेमियों ग्रौर प्रहिक्षणण संस्थाग्रों के साथ निकट सम्पक रे रखा चाहिए, जिससे वे रंगमंच के विद्यार्थयों का उपभोग कर सकें, उन्हें व्यावहारिक श्रनुभव प्रदान कर सकें श्रौर उनमें से श्रपने लिए भावी व्यावसायिक कलाकार चुन सकें।

इन दो वर्षों की समाप्ति पर उनसे कहा जाए कि उन्हें ग्रगले दो वर्षों में ग्रब से ग्राधी बित्तीय सहायता मिलेगी श्रौर वे उसी से श्रपना काम चलाएं । इन चार वर्षों की वित्तीय सहायता के उपरान्त मंत्रालय यह निर्णय कर सकता है कि ग्रमुक-ग्रमुक कम्पनियों को सहायता दी जानी च्चाहिए ग्रथवा नहीं श्रौर यदि हां, तो कितनी। जो कम्पनियां पहले या दूसरे वर्ष के ग्रन्त तक चलती रहेंगी वे ग्रपने स्वस्थ विकास का परिचायक होंगी। उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों, म्युनिसिपल संस्थाग्रों ग्रौर सांस्कृतिक विकास में सहायता देने वाली गैरसरकारी संस्थाग्रों द्वारा सहायता मिलनी चाहिए । साथ ही लोगों में रंगमंच के प्रति रुचि उत्पन्न करके दर्शक समाज का संगठन करने के लिए निशिचत योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं । यह स्पष्ट है कि लोगों को ग्राज सिनेमा देखने की जैसी ग्रादत है, बैसी नाटक देखने की ग्रादत ग्रासानी से नहीं पड़ सकती । किन्तु ऐसी श्रादत डाली जानी चाहिए। दर्शंक समाज के संगठन की दिशा में ग्रोल्ड विक और उसका विक वैल्स ऐसोसियेशन, बर्लिन के फौ₹सबुन, ग्रौर सोंवयत संच के सरकारी श्येटरों ग्रादि के ग्रनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है । मुझे इन सभी क्षेत्रों का ग्रनुभव है ओर में इस प्रकार की योजनाग्रों के लिए विशेष परामर्शं देने को सहर्ष प्रस्तुत हूं । नवर्नर्नामत ब्यावसायिक कम्पनियों को लोकप्रिय बनाने के लिए समाचारपत्र, रेडियो श्रौर टेलीबिज़न--प्रचार के सभी साधनों का उपयोग करना होगा।

जब कम्पनियां काफी उच्चस्तर के नाटक प्रस्तुत करने लगें, तो उन्हें विदेसों में जाकर ग्रपनो कला का प्रदर्शंन करने के लिए भी प्रोस्माहित किया जाना चाहिए । यह बड़ो ही खेदजनक स्थिति है कि इस समय भाग्त विदेगों को ऐसी कोई नाटक कम्पनी नहीं भेज सकता, जिसे सच्चे मानों में उसको प्रतिनिधि कम्पनी कह़ा जा सके।

ब्यावसायिक मंडलियों को वित्तीय सहायता के साय ही साथ श्रपने नाटकों के प्रदर्रीन के लिए भारी सुली रंगशालाएं तथा ग्रन्य नाट्यशालाएं देने में प्राथमिकता दी जाए शैर उनका उनसे नान मात्र के लिए किराया लिया जाए । ऐसी व्यवस्था की जाए, जिसये कि वे मंडलियां सारे साल में समय-समय पर नट््यशालाओं का उपयोग कर सकें ग्रीर डनका किराया टिंकों की विक्री से होने वाली ग्राय का एक पूर्वनिरिचत भाग हो ।

ग्रपनी नाट्यशाला के बिना न तो कोई नाटक कम्पनी जंचती

है ग्रौर न हो नाटक क्पपनी के बिना कोई नाट्यूराला । इस समय इ प्रफार के भवनों का वहुत ग्रधिक किराया है ग्रौर घधिकतर ग्रज्यान सायिक नाट्य संस्थाग्यों के लिए डनका उपयोग करना प्रायः ग्रसम्न हीं होता है। इस सम्बन्ध में यह बात भी ग्रनुभव की गा़े है कि यदि किसी नाटक कम्पनी का ग्रपना कोई स्थायी भवन है तो वह नाट्य क्रिया-कलापों में रुचि लंने वाले व्यकितयों का केन्ट बन जाता है। मेरा अपना अनुभव है कि यदि किसी श्येंटर का अ्रपना रेस्टोरेंट, व्याख्यान भवन, ग्रवनो कला वीथी ग्रौर रिहमंल वक्ष हों तो वह एक सांस्कीतिक केन्त्र का हुप धारण कर लेता है: जिसंके कार्य-कलापों में ग्रनेक लोग सदा ही योग देने के लिए तत्पर रहते हैं। संसाः की मबमे बड़ी और प्रसिद्ध नाटक कम्पनियों की ग्रपन्नी स्थायौं नाट्च शालाएं ग्राँर स्कूल हैं । कौमेडी फोंसेज़ का पेरित में सदियों मे अ्रपना थ्येटर है ग्रीर मास्को के मेली थ्येटर के पास लगभग डेढ़ सी वर्प से ग्रपनी नाटयगाला है । संमार के ग्रन्य भागों में भी यही स्थिति है
: तीन :

# राजधानी का रंगमंच 

वाषिक सर्वेक्षण

$\dot{T}$『ले एक दराक में दिल्ली में जिस प्रकार नाटकीय गतिविधियों का विस्तार और विकास हुग्रा है उससे सहुज ही इस बात का बोय हो जाता है कि भारतीय रंगमंच पुनजागिण ग्रौर नव्र-निम्मांण के घुग से गुज़र रहा है । नाटक के सभी क्षेतों श्रौर कलापक्षों में नयी श़क्तियों का उन्मेष दिखायी दे रहा है, ग्रौर उनके प्रतिफल से भारतीय नाटक और नृत्य-परम्परा पुष्ट ग्रौ₹ सम्पत्न हो रही है । इस एक दशाक के इतिहास में गत वर्ष का कई दृष्टियों से बहुत बड़ा महृत्व है । शायद, पिछ्ले किसी एक वर्ष में दिल्ली में रंगमंजोय कार्यकलाप——परिमाण ग्रौर गुण——दोनों दृष्टियों से इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इस वर्ष को हम नाटक-प्रतियोगिता घर समारोहों का वर्ष कह सकते हैं।

प्रतियोगताएं श्रौर समारोह
गत बर्ष की नाटकीय गति-निंधियों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैंकि संगीत नाटक श्रकादेमी द्वारा ग्रायोंजित हिन्दी नाट्यप्रदर्शंन की प्रतियोगित। हुई, जिसमें देश के विभिन्न भागों के हिन्दी नाट्य-द्दलों ने भाग लिया । इ्स प्रदर्शंन-प्रतियोगिता के सीथ ही साथ इसी वर्ष ग्रकादेमी ने श्रेष्ठ हिन्दी नाटक प्रतियोगिता का भी ग्रायोजन किया । इन प्रतियोगिताअ्रों के सतथ-साथ ग्राल इंडिया रेडियो के 'गीत ग्रीर नाटक विभाग' द्वारा ग्रायोजित चौथा ग्रीष्मकालीन नाटक समारोट् भी हुग्या । प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 'दिल्ली नाट्य्य संघ' ने वाषिक नाटक समारोह का ग्रायोजन किया, जो सितम्बर, 1958 से मार्च, 1959 तक चला, ग्रौर जिसके ग्रन्तर्गत ग्रंंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, तेलुगु अ्रौर पंजानो ग्रादि विभिन्न गाषाग्रों के पच्चीस नाटकों का प्रदर्शंन हुग्रा इन नाटक प्रतियोगिताओं म्रौर समारोहों के रम्ब्न्ब में हम बाद में विस्तार सो चर्चा करेंगे। यहां इस प्रसंग में गत वर्ष के कुछ घौर ऐसे तथ्यों की चर्चा उपयुक्त होगी जिनका रंगमंचीय कायंकलाप में महत्वपूर्ण योगदान है।

## नए दल श्रौर प्रादेशिक भाषाश्रों के नाटक

इस सम्बन्ध्र में हम नए ग्रौर म्यधिक समर्थ नट््य-दलों के निर्माण की चर्चा सबसे पहले कर सकते हैं। इसके साथ-ही़-साथय पुराने नट्य-दलों ने अ्रपने को पहले से ग्रधिक संगठित किया: वे ग्रधिक साधन-सम्पन्न हुए, कुछ ग्रव्यावसायिक नाट्य-दल ग्रर्ध-ड्यावसायिक हुप से काम करने लगे, एक तो उन्होंने नियमित रुप से पहले

से ग्रधिक संख्या में नाट्य प्रदर्शन किए, ग्रौर हूसरे ग्रपने कलाकारों, विशोषकर अभिनेताय्रों को कुछ ग्रांशिक रूप से पारिश्र्नमिक भी प्रदान किया । नब-संगठित नाट्यद्लों में उल्लेखनीय बात यह है कि हिन्दी के श्रतिरिक्त ग्रन्य भारतीय भाषाश्यों--खंगला शर्यर तेलुगु ग्रादि के नाट्य-दल पहलें से ग्रधिक ब्यवस्थित हुए, ग्रौर उनके प्रदर्शॉनों का स्तर भी ग्रधिक ऊंचा रहा ।

नाट्य-प्रदर्शानों के सम्बन्ध में यहृतथ्य्य उल्लेखनीय है कि नाटकों के चुनाव में हम बड़ी विविधता देखते हैं। ग्रभिनेय नाटकों के अ्रभाव को दूर करने के लिए कहीं प्रकार के गम्भीर प्रयत्न किए गए, जिनमें अंग्रेजी ग्रीर संसकृत नाटकों के ग्रनुवादों ग्रौर लपान्तरों के ग्रतिरिक्त गुजराती, मरही और बंगला ग्रादि भारतीय भाषायों के हिन्दी ग्रनुवाद ग्रौर हृान्तर की किए गए। गत वर्ष पहलो बार ग्रंंन्नेजी नाटकों के बहुत-हो ऊंने स्तर के पदर्श्शन हुए ग्रौ० कुछ ऐसे अ्राधुनिक नाटक प्रद्दांता किए गए जिनकी विदेकों में धूम है । सीबें गद्य-नाटकों के ग्रतिरिक्त दूशरे नाट्य-प्रकारों, जंसे नृत्य नाटक और कणपुतली नाटक ग्रादि में भी नए ग्रीर महत्वपूर्णं प्रयोग किए गए । समीकाषीन वर्व में नाटकोम कार्यकलाप का विस्तार ग्रौर उसकी विविधता इतनी प्रधिक थी कि एक ग्रोर तो दर्शंक ग्रमरीकी दल द्वारा प्रर्दाशत 'हालीजे ग्रान ग्राइ्य' (बर्फं की रंगरलियां) देख रहे थे, ग्रीर दूसरी ओर हाध़रस ग्रोर मधुरा की नीटंकी ग्रौर रास-मंडलियां पुरानी दिल्ली के चौराहों, बगीचों गौर यमुना के घाटों पर ग्रपने प्रदर्शानन प्रस्तुत कर रही धीं। समीक्षाधीन वर्ष की एक और महत्वपूर्ण घटना घट है कि संगीत नटटक श्रकादेमी के तत्वावधान में एक राष्ट्रिय नाटक विद्यापोठ ग्रारन्म हुग्रा । नाटकीय कार्यकलाप के इस सारे विस्तार के साथ-ही-स।थ दो ग्रन्य बातों का उल्लेख समीचौन होगा--एक तो यह कि नाटक का दरांक-वर्गं पहले से ज्रश्रिक विस्तृत और संगठित हुग्रा है, ग्रार दूखरे यह कि रंगशालांग्रों का ग्रभभाव घव भी नाटक की प्रणति में बाधक बना हुग्रा है।

## हिन्दी नाट्य-प्रदर्शान प्रतियोगिता

21 ग्रत्जैल से 7 गई, 1959 तक संगीन नाटक ग्रकादेमी हाशा ग्रायोजित दिन्दी नाट्य प्रदर्गन प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में नी नाट्यनलदों ने भाग लिया, जिनमें दिल्ली के ग्रर्तिरित इलाहाबाद, पटना, कलकता, पूना, बम्बई और एलुरु (ग्रान्ध्र

प्रदेशा) के नाट्य-दल सम्मिलित हुए । इस सम्बन्ध में यह वात उल्लेखनीय है कि हिन्दी क्षेत्र के ग्रतिरिक्त घ्यहिन्दी क्षेत्रों के नाट्य-दलों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया, ग्रौर कलकत्ते के जिस 'ग्रनामिका' दल को 'नए हाय' नाटक के प्रदर्श्रन पर पुरस्कार प्राप्त हुग्रा उसके ग्रभिनेताझ्यों में हिन्दी के घ्रतिरिक्त उड़िया, बंगला गर पंजाबी ग्रादि गापा-भापी कलाकार भी थे । इस प्रतियोगिता के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें ग्रकेला एक कोणांक ही ऐसा नाटक था जो हिन्दी के पिछले साहित्यिक नाटकों में से लिया गया था । इसके ग्रतिरिक्त ग्रधिकांश नाटक नाट्य-दलों के ही ग्रभिनेताग्रों ग्रौर निर्देशकों द्वारा लिखे गए थे, ग्रौर उनमें इस वात का प्रयत्न दिखायी देता है कि वे रंगशाला के प्रति ग्रधिक निष्ठावान् हैं, उनमें भले ही उच्चकोटि के साहिट्यिक गुणों का घभाव हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं है कि वे ग्रभिनेता के गुणों से कई प्रकार से सम्पत्न हैं। इस प्रतियोगिता ने पहली बार हिन्दी रंगमंच के समसामयिक तत्वों, प्रदर्शान-प्रवृत्तियों ग्रौर रंगमंच की दूसरी कलाओं का पूरा-पूरा परिचय दिया । यह बात श्रपने घ्याप में बहुत-ही महत्वपूर्ण है कि धीरे-बीरे प्रदर्शान कला के कुछ निश्चित भार्तीय तत्व अ्रौर परस्पराएं विकसित हो रहीं हैं, साथ-ही प्रत्येक क्षेत्र की ग्रपनी नाट्य-परम्परा के प्रभाव से प्रदर्शन में जो स्थानीय विविधता मिलती है, वह भी श्यपने ग्राप में कला की दुष्टि से रोचक है।

इस प्रतियोगिता द्वारा हमारी प्रदर्शंन-पद्धतियों, कलाओं ग्रौंर दूसरे रंगमंच-तत्वों के सम्बन्ध में कुछ बड़े उपघोगी तथ्य सामने ग्राये, ग्रौंर पिद्धले एक दशक की उपलधिधयों का भी हुम ठीकठीक मूल्यांकन कर सके । प्रदर्शात किए जाने वाले ये ग्रधिकांग़ नाटक नाटकीय श्रौर साहित्यिक तत्वों में क्षीण रहे हैं ग्रौर इसीलिए ग्रभिनय और प्रदर्शंन के ग्रन्य साधनों के सम्पन्न ग्रौर विकसित होने पर भी हमारे नाट्य-प्रदर्शान ग्रभी तक ग्रभीष्ट स्तर तक नहीं पहुंच रके । यद्यदि यह प्रतियोगिता मूलतः प्रदरांन की प्रतियोंगता थी, किन्तु निर्णायकों के लिए यह कठिन हो गया कि वे प्रदर्शान को नाटकों से विलकुल घलग करके देख सकें क्योंकि उनमें प्रदर्शान की कमजोरी का कारण प्रायः कमजोर नाटक ही थे । इस सम्बन्ध में दूसरी बात जो सामने ग्रायी वहु यह थी कि यद्यपि पिछ्घले एक दशक में हमारे देश में भी रगमंचीय कार्यंकलाप में निर्देशक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है, फिर भीं वह ब्र्रभी तक पूरी तरह सं साधन-संपन्न नहीं है और श्रपने दायित्ब का निर्वाह कर सकने में श्रसमर्थ है । बहुत कम प्रदर्शानों में निर्देशक पूरे नाट्य-प्रदख़ंन को एक कलाळमक समविविति देने में सफल हों सके । तीसरी बात यह सामनेंग्रायी कि यद्यवि हमारे देश में श्रच्छे स्तर के ग्रभिनेता उपलबध हैं, तथापि उनके प्रशिक्षण का कोई वैज्ञानिक प्रबन्ध न होने के कारण, ग्रौर नाट्य-प्रदर्शानों में दूसरे प्रकार की सामान्य ब्यावहारिक सुविधाएं न मिलने के कारण उनकी कला का पूरा-पूरा उपयोग ग्रौर प्रस्फुटन नहीं हो रहा हैं। इस सम्बन्ध में कुछ दोष हमारे निदेंशकों का भी है कि वे प्राय: ग्रभिनेता की कला का पूरा-पूरा उपयोग कर पाने में असमर्थ होते हैं। चौथी बात जो सामने श्रायी, वह यह है कि रंग-

सज्जा की वर्तमान पद्धति यथार्थ-मूलक है, और ग्रविकांश में निर्देशक पूरी-पूरी बास्तविक द्रय-सजजा प्रस्तुत करना करते हैं। यद्यवि हमारे रंगमंचोंय कार्यकलाप में रंगसज्जा मे का स्वतन्न स्थान नहीं बन पाया है। फिर भी धीरे-धीरे वह महलव होता जा रहा है, ग्रौंर नाट्य-प्रदर्रांनों में उसकी उपयोणि बढ़ती जा रहीँ है । नाट्य-प्रदर्शन के दूसरे गोण तर्व जसं-सम्लि और प्रकाश-योजना ग्रादि के सम्बन्ध में जो प्रवृत्तियां प्रतियोगिता में सामने ग्रायीं, उनये इस बात का ग्राभास होता कि धोरे-धीरे भविष्य में इनका और अधिक विकास होगा यं नाट्य-प्रदर्शॉन को ग्रधिक कला-समृद्ध बना सकेंगे । यक ग्रभी प्रायः प्रकाश-योजना का प्रयोग कुछ चमक्कारी कौतुकी रीति से ही करने का मोह निर्देंगकों में पाया जाता है, निश्र इसके ग्रबिक कलात्मक ग्रीर गाभ्भीर प्रयोगों की भी परम्न धीरे-धीरे बन रही है।

## चौथा ग्रीष्मकालीन नाटक समारोह

'गीत ग्रौर नाटक विभाग' ने प्रत्येक वर्प के समान वर्ष भी पन्द्रह ग्रम्रैल से दस मई 1959 तक चीचे ग्रीष्मकाएँ नाटक समारोह का ग्रायोजज किया । यह समारोह प्रत्येक के समान ही 'तालकटोरा गाहैन' के खुले रंगमंच में किया गया इसमें हिन्दी के मौलिक नाटकों के ग्रतिकिक्त संस्कृत सं ग्रनीधि हिन्दी नाटक तथा गुजरातो, बंगला और तेलुगु य्यादि भारी भापाग्रों के नाटक तथा नृन्य घौर गीत-नाटक प्रस्तुत किए गए यह नाटक समारोह प्रत्येक त्रप्प देश के विभिन्न भागों के नाहु रूपों ध्रौर रंगमंच की प्रदर्शन-ईँलियों की झांकी प्रस्तुत कर है ग्रौर ग्रनेक भार्तीय भावाग्यों में नाटऋ प्रस्तुत करके एक रंगस्थली में विविध भापा-भापी दर्गक-समाज एकत्रित कल है । इसके अर्वरिरित इस नाटわ समारोह का एक बड़ा भा योगदान यह है कि नएक के टिकटों का दाम कम से की रख कर यहु दर्शंकवर्ग के निर्माण ग्रौर उगके विस्तार का बहुतः उपयोगी कार्य कर रहा है। इस समारोह में गत वर्ष च्रह्मदाका की नाट्य-संस्था 'नट-मंडल' के प्रसिद्ध गुजराती नाटक "में गुजंरी" का प्रदर्शन किया गया । इन नाटक में लोक नाट्य-स को जिस कलाकौरल के साथ नया ग्रौर ग्राधुनिक रूप कि गया है, वह लोक नाएकों के पुन्वर्दसन आर पुनःसंगठन के लि एक प्रकार का ग्रादर्श उपस्थित करता है। इस समारोह के श्रन्तरंण भवभूति के संस्क्रत नाटक "मालती-माधव" का लिन्दी ग्रनुवाद प्रस्तुत किसा गया।

## विल्ली नाट्य-संध नाटक समारोह

राजधानी में इतने ग्रधिक ग्रौर विस्त्त रंगमंचीय कायंकला का नियमन ग्रौर संगठन बहुत श्रंशों तक दिल्ली नाट्यम्मं द्वारा प्रतिवर्ष ग्रायोजित वारिक नाटक समारोह द्वारा होता है यह समारोह fितम्बर के पहले सप्ताह में ग्रारम्भ होकर मार्च पहले सप्ताह में समाप्त होता है। गतदर्ष इस नाटक समाराह ग्रन्तर्गत कुल पच्चीस नाट्य प्रदर्शान हुए, जिनमें दस नाढ हिन्दी के थे, ग्राठ अंग्रेजीं के, चार बंगला के, दो तेलगु और ए

पंजाबी का । चौनीस स्थानीय नाट्य-दल स समारोह में र्वम्मिलित हुए ग्रौर उन्होंने नाटकों का प्रदर्शान किया । प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिता अर पुरस्कारों के ग्रायोजन से राजधानी में रंगमंच को बहुत बड़ा प्रोटसाहन मिल रहा है। इसका सब्रसे बड़ा लाभ तो वह है कि नाट्यनसंध पुरस्कारों के लिए रंगमंच के ग्रनेक कला-पक्षों--जैसे निदेंशन, प्रस्तुतीकरण, रंगसङ्जा, नाट्यलंखन ग्रीर ग्रभिनय ग्रादि पर पुरस्कार की ब्यवस्था करता है, और इस तरह रंगमंच की ग्रनुषंगीं कलाभ्मों को प्रोष्साहन मिल रहा है जिससे उनके कलालमक रूप धररे-धीरे विकसित हो रहे हैं ग्रौर स्तर ऊंचे हो रहे हैं। भारतोय रंगमंच परंपरा से सम्बद्ध रह कर मी रंगमंच के ग्रनेक ग्राधुनिक वैज्ञानिक उपादानों श्रौर कला माधमों से ग्र'पने को वंचित नहीं र्ख रतला । ग्रतः हमारीं संबसे प्रमुख समस्या परम्परा से सम्बद्ध रह् कर नाट्व-प्रदर्शान की नयी कला-सामग्री ग्रौर सिद्धान्तों को स्वोकार करने श्रौर उनको भलीभांति समत्वित करने की है। शायद, कुछ ग्रुंशों तक हमको प्रद्रान के वैज़ानिक साधनों ग्रौर सामग्रों का ग्रपनी विशिष्ट परिस्थितियों ग्रौर कला-संस्कृतियों के ग्रनुरूप हूपान्तरण करना होगा! और्रैर उनके नए रुप रचने होंगे।

## श्रलय भारतीय भाबाश्रों के नाटक

समीक्षाधीन वर्ष की एक विशोषता यह है कि इस वर्ष ग्रभिक संख्या में बंगला, तेलुगु, पंजाबी ग्रादि भारतीय भाषाव्रों के नाटक प्रस्तुत किए गए । इन नाटकों में पुतुल खेला, नीचेर महल, कणालूं, राग-रागिनी, छलेडा ग्रौर कनक दो घल्ली उल्लेखनीय हैं। राजधार्नी में एने वाले विभिम्न भाषा-भापी धीरेबीरे ग्रपनी-अ्नपनी भाषाग्रों के नाट्य-द्लों का संगठन कर रहे है, ग्रौर घ्रपनी भाषाग्रों के नाटक्रों के प्रदर्शन में पहले से ग्रधिक गर्मीर प्रयत्न कर रहे हैं । गत वर्वं इस प्रकार के कई नए नाट्य-दल संगठित हुए, और उनका अविष्य इस बात से ग्राश़ावान् लगता है कि डनके प्रदर्शांनों के लिए दर्शक्स्समाज सहज सुलम है और बड़े उत्साह के साथ प्रदर्शनों में सं्म्मलित होता है। श्रनेक भारतीय भाषाओं में इस प्रकार नाट्य-प्रदर्शानों का क्षेत्र विस्तुत होने से एक बड़ा भारी लाभ यह होगा कि हित्द्री ओर दूसरी मारतीय भाषाग्यों में नाटक संहिड्य को श्रनुबाद शंर ह्पान्तर का कार्य ग्रधिक सुगम हो जायेगा गौर शायद परिणाम भी ग्रधिक उत्तम हो सरेंगे। हम एक दूसरों के नाटकों से परिचित होंगे श्रौर यह परिच्चय इस दूषिट से ग्रौर भी ग्रधिक महत्वपूर्ण होगा कि यह पुस्तक के माध्यम से न होकर रंगशालाग्रों में होगा। ग्रतः रंगमंच पर शक्तिवान् नाटकों के विनिमय से ह्मारा रंगमंच भी ग्रधिक पुष्ट ग्रौर समर्थ होगा।

एक ग्रीर रोचक बात इस सम्बन्ध में यह है कि विकसित श्रौर साहित्यिक भाषाग्रों के साथ गत वर्ष गढ़वाली ग्रादि बोलियों में भी कई-कई दिनों के नाटक समारोहों का ग्रायोजन किया गया। दिल्ली की नयो वस्तियों में इस प्रकार के बोलियों और विभिल्न भाषाओं के नाट्य-प्रदर्शांनों की भी धीरे-धीरे एक

परम्परा वन रही है ग्रौर ग्रपने सीमित साधनों के साथ उत्साहीं कार्यंकर्जा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। सवसे बड़ी उत्साह वर्द्धंक बात यह है कि इन नाटकों का दर्शंक-समाज बड़े हो उत्साह् भाव से इनमें सं्म्मलित होतता है। घतः यदि ह्मारे नाटक-संघ श्रौर दूसरी रारकारी ग्रौर ग्रद्धुं-सरकारी संस्थाएं खुले रंगमंचों को छ्यवस्था इन वस्तियों में कर दें श्रौर थॉड़ी-सी ग्रार्थिक सहायता ग्रथवा रंगमंच तम्ब्न्धी टैक्नीकल सामग्री देकर स्थानीय द्लों की सहायता कर सकें, तो राजधानो में रंगमंचीय कार्यंकलाप का बहुत विस्तार हो सकता है गौर साथ-हीं ग्रधिक सरलता के साथ ओर कम खर्च पर लोगों का मनोरंजन हो सकता है।

## ब्रंग्रेजी नाटक

गत वर्ष दिल्ली में रंगमंचीय जोवन की एक बतुत ही महत्त्रपूर्ण घटना यह है कि 'ध्येटर वर्कशाप' जैसे नाट्य-दलों का जन्म हुग्रा, ओर ग्रनेक उच्चस्तर के अंग्रेजी ना巴क, जसे ए मंथ इन दि कंट्रो, बिटनेस फार दि प्राजीक्यूरन, क्वीन एण्ड fिबेल्स ओंर दिं फैक्स ग्राफ लाइफ अर्दि नाटकों का प्रदर्श्रन हुछ्या । इन नाटकों के प्रदर्शन के ऊचे स्तर को स्थानोय प्रेस ओर जनता दोनों ने सराहा भ्रॉर स्थानीन दर्श्कों की रुचियों का परिष्कार करने ग्नीर उनको ग्रणिक संगठित करने में इन नाट्य-प्रदर्शानों का जितना बड़ा योगदान है उतना और किसी दूसरी बात का नहीं । इन अंग्रेजी नाटकों के प्रदर्शंन के कई उपयोगी पक्ष है-—एक तो इनमें प्रदर्शॉन-कला के ग्रनेक हूपों ग्रौर पक्षों जंसे रंगसज्जा, प्रकाशा-योजना झ्रोर निर्देशन झादि में बड़े ही उच्च स्तर स्थापित किए गए झ्रीर दूसरे इनके द्वारा समसामयिक ग्रंग्रेजी नाट्य-लेखन की शैलियों का भी परिचय मिला है।

इन नाट्य-प्पदर्शंनों से हम्मारे निदेंशक, रंगसज्जाकार, लेखक ग्रौर साथ-ही-साथ दर्शंक सभी नयी ईैलियों के व्यवहार ग्रौर ग्रनुसारसंन सीब सकेंगे ग्रौर ग्रपने प्रदर्शानों में उनका प्रयोग कर सकेंगे। इसके पहले पिद्धले विसी वषं में ग्रंग्रेजी नाटकों का इतना ग्रच्छा चुनाव ग्रौर ऊंचा कलात्मक स्तर नहीं रहा है। इस कायं में हमको बहुत बड़ी सहायता कई दूतावासों के कमंचारखों से मिली है । मि० टाइटलर का कई दृष्टियों से बनुत बड़ा महत्व है क्योंक उन्होंने ग्रच्छे श्रभिनय के साथ-ही-साथ प्येटर वर्कशाप का बड़ी ही वैज़ानिक रीति से संगठन किया है । इस सम्बन्ध में औी झाबबाला का नाम भी उल्लेखनीय है, बयोंकि वे रंगसज्जा ग्रौर दृउ्यबंधों के निर्मरण के नए कलामान प्रस्तुत कर रहे हैं ग्रौर हनारे प्रदर्शांनों को ग्रायुनिक भंतिमाएं दे रहे हैं। प्रकाशा-योजना के क्षेत्र में श्री माइकेल का कार्य सराहनीय है।

## कुछ नए नल्यनचाटक

इसी वर्ष नुल्य नाटकों के भी दो नए महत्वपूर्णं प्रदर्शंन हुए-एक तो बम्बई के निटिल बैले ट्रूप का 'मेघदूत' ओर दूसरा वम्बई के ही दूसरे नाट्यदल का 'सांझ-सबेरा' । लिटिल बैले ट्रुप स्वर्गीय शांतिवर्धन के निर्देशन में पहले ही 'पंचतंत्र' प्रस्तुत कर

चुका है, जिसे बहुत ब्याति मिली है ग्रौर जिसने भारतीय नृत्य-नाटक के भावी रूप का मूलाधार निरिचत कर दिया । इस नृत्य-द्यल ने बहुत् कुछ पंचतंत्र की नृत्य रचना के ग्राधार पर ही 'मेघदूत' का निर्माण किया है। यद्याि ठ्यापक रूप से यह नृत्य-नाठक बहुत अंशों तक पंचतंत्र से हो कला-सामग्री ग्रहण करता हैं, किन्तु फिर भी एसमें काफी नए तत्व हैं। सांक्स-सबेरा का दृएय-लेखन ग्रार गोतों की रनना कवि भी नरंत्र्र शर्मा ने की है। नृत्यनाटकों को यदि कवियों और नाटककारों का योग मिल सका, तो तृत्यनाटकों का कलाइमक स्तर ऊंचा होगा ग्रीर वे ग्रधिक लोकत्रिय होंगे।

इन नृत्य-नाटकों के ग्रतिरिक्त स्थानीय भारतीय कला केन्द्र ने मालंती माधव गौर कुमार सन्भव - दो नृट्य-नाटक कथक खंली में प्रस्तुत किए । दोनों नृट्य-नाटकों में कथक झौनी का पूरी नाठकीयता के साथ प्रयोग किया गया, ग्रौर साथ-ही-साथ संगीत को भी गंहरी नाट्य ब्यंजना प्रदान की गयी। इसके घ्रतिरित स्थानीय "हिन्नुस्तानी ध्येटर" ने भी 'रकुतुता' का कथानक, नृत्य-्नाएक के रुप में प्रस्तुर किया, जिसमें कथक के घ्यतिरिकत ग्रन्य नुत्य-ज्ञीलियों गर्यौर ग्रनेंश लोक नृत्य-ल्पों सं गतियां और मुदाएं प्रहृण करके उनको एक विशिष्ट नाट्य-योजना के ग्रन्तर्गत सम्बद्व किया गया । नृत्य-नाटकों के ये नए प्रयोग निस्संदेह विकास की नर्यी दिगाग्यों का संकेत करते हैं।
कठपुतली नाटक
इस वर्ष की एक महत्वपूर्णं घटना यह है कि हमारे देश में पहली बार चैकोस्लोवाकिया ग्रौर स्स के कठपुतली नाटकों का प्रदर्शांन हुघ्या । चैकोस्लोवाकिया के कठपुतली नाटक की तो सैकड़ों वर्षों की परम्परा है ग्रीर उसका वहां के कलात्मक और सांस्कुतिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान है। हस के कठपुतली नाटक का ईतिहास यद्चा पचीसन्तीस वपों का ही है, तथापि वहां भी बहुत वड़ी उपलधियां इस क्षेत्र में हुई हैं। दिल्ली में इन प्रदर्शानों को प्रेस ग्रौर जनता-दोनों ने बहुत सराहा, ग्रीर रंगमंच के दर्राकों के लिए तो यह बहुत बड़ा ग्रनुभव रहा। इन प्रदर्शानों का इस दृष्टि से ग्रौर भी ग्रधिक महतव है कि हम भी श्यपने देश में विछ्लने चार-पांच वर्षों से अप्रपने कठ्युतली रंगमंच के पुर्ननिम्मणण पर काम कर रहे हैं, घौर इस दिशा में कुछ संतोष

जनक प्रयोग भी हुए हैं। स्थानीय भारतीय कलाकेन्द्र ही सूचना-मंत्रालय के गीत ग्रौर नाटक विभाग ने कई महत्वपा कठपुतली नाटक प्रद्दशित किए, ग्रौर इनमें बड़ी ही वैज्ञाती रीति से पुरानी परम्परागत नाटक सामग्री का पुर्ननिसा किया गया--पुतलियां नए ढंग से गढ़ी गयों, उनकी सज्जा श्रीकी नाटकोचित ग्रौर ग्राधुनिक रीति से की गयी ग्रौर साया कठपुतली-रंगमंच ग्रौर उनके संचालन में भी बहुत बड़ा सुझा किया गया, अ्रौर कथा के ब्यास्यान ग्रौर गायन अ्रादि को अ्र्रीं नाटकीय घौर सार्थंक बनाया गया । ठोला-मारु, झांसी रानी, अ्रौर कुंवर्रसंह की टेक ऐसे ही प्रयोग हैं। ग्रमी हाल ही। एक नाट्यस्संस्था 'पुतलीघर' का निर्माण हुप्रा है, जिति परम्परागत कठुपतली नाटक श्यमर्रंसह राठौर का पुन:संपाब किया, ग्रौर उसे नए रंगमंच ग्रौर नयी प्रदरांन-युक्तियों के सात प्रस्तुत किया । ये सारे प्रयोग ग्राशाजनक श्रवर्य हैं पर इस में ग्रधिक बिचार करने ग्रौर संगठित प्रयत्न करने ग्रावर्यकता है। श्याशा है कि कठपुतली नाटक के पुर्ननिर्माण लगे हुए हमारे कलाकारों ग्रीर कार्यंकर्ताग्रों को महत्वपूर्ण वितेत कठपुतली नाटक देखने के बाद बहुत से नए बिचार मिलेंगे ज्ञ उनके कार्य की दिशाएं स्पष्ट होंगी।

## हिन्दो नाट्य लेबन

नाट्य प्रदर्शंनों के इस सरवक्षण्षण के साथ-साथ इस बात की चा भी संगत होगी कि हिन्दी में ग्रभी तक उच्च कोटि के मौलिए ग्रभिनेय नाटकों का ग्रभाव है। हमारे नाट्य-दल ग्रनुबाही र्वान्तरों ग्रौर उपन्यासों के नाटकीकरण से ही काम चला हैं। कुछ नाटक संस्थाम्यों के उस्साही कलाकारों ने लिखे यद्चपि उनका साहिशिल्यिक स्तर ऊंचा नहीं है, वे श्रभिनेयता गुणों का ग्राशवारान देते हैं। हिन्दी रंगमंच के विकास विस्तार के इस युग में इस बात की बड़ी ग्रावर्यकता है कित श्चच्छे मौलिक नाटकों की रचना भी करें, क्योंकि नाटक साहिय का स्तर नीचा होने में विभिन्न प्रदर्शान कलाग्रों के स्तर भी गी ही रहेंगे । इसके लिए संबसे बड़ी ग्रावर्यकता इस बात की है हम नाटककार को रंगमंचीय कियाकलाप में पुनः पूरी प्रतिश्न दें, ग्रौर नाटककार भी अ्रपने वास्तविक क्षेत्र--रंगशाला को ग्रपना कार्यक्षेत्र बनाएं।

धर्म्य यश़स्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्हनम् लोकोपदेशेजननं नाट्यमेनद् भविष्पतिं।<br>(भरत : नाट्यशात्र 1/81)<br>(धमं, कीनित, श्रायुष्प प्रदाता, हितकर ग्रौर बुद्धिवर्बक उपदेशों के हित जनता में, होगा समर्थ यह् नाटक)

# मैक्स बिग्रर बोम 

श्री जेम्स लेवर

कला के इतिहास में उयंग चितों का विशोष स्थान है । एक लम्बे ग्ररसे तक व्यंग चिश्र बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते, पर्त्तु किर अं्यचानक व्यंग चिशकारों की संख्या में वाढ़ श्रा जाती है। इनको जन्म देने के लिए खास तरह की राजनीतिक ग्रीर सामाविक स्थितियां जहुरी होती हैं ग्रौश इसके लिए यह मी जहुरी है कि प्रतियां निकालने के सुगम साधन भी उपल亏्ध हों। पुशनें जमाने में हमें इसके कुछ चिन्ह मिलते हैं। मध्ययुग के कुछ पादरी, जो चचं की पुस्तकों के हाशियों को संजिजत किया करते थे, कमी-कभी चित्र भी बना देते धे । सोलहृबीं सदी के ग्रन्त में बोलोगता में केरेसी जंसे इतालवी कलाकारों ने ग्रपने स्ट्रढियो में इस कला को शीकिया श्रपनाया था।

लेंकिन ग्रठारहवीं सदी के ग्राखीर की ग्रोर ग्रीर उन्नीसवीं के पहले दो दरकों में ही इंग्लंड में ब्यंज चिन्न वस्तुतः सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव की दृष्टि से पूर्णं समृद्ध दिसाई दिए । कहा जाता है कि श्री जेम्स के व्यंग चिन्रों को देखकर नेपोलियन गुस्ते में बौबता उठा था।

भी गिनरे ग्रपनी कला कृतियों की रचना खूब ग्रबाधर्प से इसलिए, कर सका, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में सेंसर सम्बन्धी कानून बड़ा बीला था। उस समय मानहानि का दावा करने के लिए भी कोई लाख प्रभावो कानून न था। ग्राज जो व्यंग चिनकार झतनी स्वच्छहन्दता से ग्रपनी व्यंगचिन बनायेगा वह ग्रच्छे से अ्रन्छे प्रजातन्र देश्रा में भी जल्दी ही ग्रपने ग्रापको जेल में पायेगा।

इसमें कोई राक नहीं कि उन्नीसवीं सदी के जत्तरार्द़ में इसेंड नक में व्यंग चिन्रों की तेजी कम होगई थी ग्रीर वास्तव में पे बड़े ही नर्म हो गेए। वेनिटी फेयर में निकलने वाली प्रसिद्ध चिन्ममाला में 'एव' (कार्लें पेलेग्रीनी) ब्यंगचिच्रकार था, पस्नु उसका उत्तराधिकारी 'स्पाई' (लैस्ली बाडं) एक विशुद्ध विचकार हो कहा जा सकता है, क्योंकि उसके छारा बनाए गए वित्रों में कोई भी विखुपता देलने में नहीं मिलती । ब्यंगचित्र की सन्ची परिभाषा यहीं है कि वही विषय की एक ऐसी परिहासपूूर्ण नकल होती हैं, जिसमें विषय की चुरिटयों को सूब बढ़ा चड़ाकर दिसाया जाता है।

प्रुटियों की जगह 'विखोपताए' कहना शायद ज्यादा ग्रच्छा होगा, सेकिन इससे एक दिलचस्प बात उठ खड़ी होतो है, क्योंकि विषय की 'विशेषेपएए' देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्मर होती हैं। किसी व्यक्ति की वास्तविक विशेषताग्रों को समझ्ञ लेना एक

कल्पनाशील सूक्ष्मेक्षण का काम है ग्रौर उसको खास प्रसंत में बढ़ाचढ़ा कर दर्शाना एक बड़ो ही व्यवितनिष्ठ और विशिष्ट प्रतिभा का काम है। यही कारण है कि वास्तब में शच्छें व्यंग चिन्कार बहुत ही कम संस्या में मिलते हैं।

1890 तक यह स्पष्ट हो गबा कि इंगलंड के व्यंग्य चिच्र इतने सुधरते जा रहे हैं कि उनका श्रस्तित्व ही खतम हो जएगा। जार्ज डु मोरिये के श्रपने समय के संमाज का निदरांन करने वाले चित्र 'पंच' के पृष्डों पर निकलते थे । पर उनकी रेखाओ्यों में व्यंग की कोई खाइ चुटकी नहीं होती थी । उनके वित्रों में गायद ही कोई विस्पता दिसाई देती है मौर बिना इस विल्पता के किसी व्यंगचित्र को व्यंग-चित्र नहीं कहा जा संकता, लेकिन इस स्थिधि में दो कलाकारोंदाधारा ग्रागे चलकर भारी परिवर्तन किया गया । दोनों का हो जन्म संयोग से सन् 1872 ई०० के एक ही संत्ताह में हुधा था। यं दोनों कलाकार थे श्रोबरे वियह्डस्ले श्रीर हंनरी। मैक्समिलीयन वियख्बोम ।

मैक्स विश्ररबोम ग्रपने स्कूल के दिनों में ही श्रपने ग्रध्यापकों के व्यंग-चित्र बनाया करते थे। इतना ही नहीं वह 'एप' आ्रौर 'स्पाट्टं' के घ्यंग-चित्र देख चुके थे ग्रौर उन्होंने उस समय के राजनीतिज़ों के ब्यंग चित्र बनाना भी शुरु कर दिया था । लेंकिन बाद में ग्रागे चलकर जब बह ग्रोक्सफोड्ड में पढ़ने गए, तब उनकी कला खासतीर पर चमकी।

उनकी सबसे पहली रचनाएं सावंजनिक रूप में 1892 में 'दि स्ट्रेग्ड मैगजीन' में प्रकाशित हुई । इनका नाम था 'क्लब टाइस्स' । इन रचनाग्रों से पता चलता है कि बहृ कई शैलियों में प्रयोग कर रहे थे ग्रौर इसमें उनकी लास सौली भी स्पष्ट हो जाती थी। ग्रपने मिश्र बिल रोधैन्म्टीन के जरिये वह् वियर्डस्ले से मिले श्रीर ग्रपने सीतेते भाई हबर्बंटिक्रिय्ररोम के जीएए वह प्रकाइाक 'जोनलैन' के सम्पर्क में ग्राए। इस सबके फलस्वह्व उनकी एक रचना 'दि यलो बुक' में ली गई, यद्यवि यह एक साहितिक्यक कृति थी, व्यंगचित्र नहीं।

यह् एक ग्रनोसी बात है कि जब उनकी ब्यंग चिश्कला ग्रभी सौश़र में ही थी, उनकी साहितियक क्वृियां गुरु से हो बह़ी प्रौढ़ थीं। 1896 में 'दि बर्क ग्राफ मे क्स वियर बोम' प्रकाशित हुई ग्रौर म्रगले साल 'दि हैपी हिपोकिए'। दो साल बाद उनकी महान् छृति 'जूलेका डोबसन' प्रकाशित हुई। इस बीच वह 'दि सिटर्ड रिज्यू' में जार्ज बरनाडं शा के स्थान

पर नट्य्य-ग्रालोचक नियुक्त किए गए। ग्रपने विदा भाष्य में बरनार्ड शा ने स्वयं सबसे पहले उनको "ग्रद्वितीय मैबस" नाम दिया।

बीच-बीच में मैकस ग्रपने व्यंग चित्रों की प्रदर्शानियां ग्रायोजित करते रहे ग्रौर उन चिय्रों की प्रतिलिपियों की जिल्दे भी प्रकाशित करते रहे । 1896 में प्रकाशित होने वाली उनका रचना कैरीकेचर्स ग्राफ ट्वेंटी-फाइब जैंटिल मैन, बैलफोर, विग्रूबोम ट्री, शा ग्रौर पेडेरेवस्की के व्यंग चित्र भी थे । इसमें विग्रंस्ले का भी एक व्यंग-चित्र था, जिसमें न केवल उनके व्यक्तित्व, बल्कि उनकी चिश्रकला पर भी चुटकी ली गई थी। उन्होंने कभी भी किसी का जीवन-सदृरा चित्र नहीं ग्रांका या झायद यह कहता जयादा ठीक होगा कि उनके विषय (शिकार) कभी उनके सामने चिग्र खिच्चाने नहीं बैठे। वह बड़े निरीट रूप से लोगों का निरीक्षण करते थे ग्रौर उनका जो बिम्ब उनके मन पर पड़ता था वह् छन कर ही उनकी कृतियों में ग्रांका जाता था।

वह 1910 में एक ग्रमेरिकी श्रभिनेत्री से विवाह करक इटली में जम गए। इस प्रकार इंग्लैंड से दूर चले जाने से उन्हें कम से कम यह लाभ हुश्रा कि अ्यपने व्यंग चित्रों के विषयों से वह कुछ दूरी पर रहे। यह दूरी प्रत्येक व्यंग-चित्रकार के लिए जरुरी ही है। इससे इंग्लैंड से उनका सम्पर्क भी छूट गया। प्रथम महायुद्ध के समय वह इंग्लैंड में ही थे । देहात में रोथैस्स्टीन के मकान पर रहते हुए उन्होंने ग्रपनी सुप्रसिन्द्ध ग्रौर सर्वाधिक रोचक कृति 'रोजंटी एण्ड हिज सर्किल' (1922) प्रकाशित की। यह पुस्तक ग्रगली पीढ़ी को कुछ विभ्रम में डाल सकती है। चूंकि मैक्स डिकेडेंस-वादियों के समकालीन थे। वह पूर्व-₹फेल वादियों के भी समकालीन थे। चूंकि वह "झ्रासकर वाइल्ड" से परिचित थे, वह रोजैटी से क्यों न परिचित होते । बास्तव में वे दोनों दो पृथक् पीढ़ियों के थे ग्रौर मैकस ने ग्रपनी इस कृति की भूमिका में इस बात को साफ माना भी है । उन्होंने कहा है कि इनमें से किसी भी चिग्र को प्रामाणिक न माना जाए । मुझे रोजैटी के दरांन करने का संभाग्य कभी नहीं मिला गर न कोवेंट्री पाटमोर या फोर्ड मैडोकस ब्राजन या जौन रस्किन या रोबर्ट ब्रार्जनिग को ही मैंने कभी देखा है । फिर भी मैंने केवल पुराने रेखाचियों फोटोग्राफों गर प्रत्यक्षर्शशियों द्वारा किए गए वर्णन का ही सहारा नहीं लिया है। मैंने एक ग्रौर भी ऐसी चीज़ का सहारा

लिया है, जो कल्पना की दृष्टि से बहुत ही विचित्र तरह की इसके बारे में मैं फिर कभी श्राप को बताऊंगा।

श़ायद मैंक्स का ग्रभिप्राय श्रपनी ऐतिहासिक कल्पना शा से था, वयोंकि हमें लगता है कि मैकस ग्रपने पूर्ववर्ती लोगों ग्रौर पूर्ब-रैफेल वादियों के वारे में बहुत कुछ जानते थे । शायद उनको उससे भी ज्यादा जानते थे, जितना कि उ समकालीन व्यक्ति । उन्होंने विलियम मौरिस श्रौर बर्नजों का साथ-साथ बैठे हुए जो चित्र खींचा है, वह तत्कालीन सम पर कोई खासी ग्रच्छी टिप्पणी नहीं है। इस ग्रन्थ के व्यंगचिकों सबसे ज्यादा चुटकी 'रोजैटी' के उस व्यंग चित्र में ली गई जिसमें उन्हें एक भित्ति चिग्र ग्यंकित करते हुए दिखाया गया है।

1883 में मैक्स ने ग्रपने अ्राप को एक बड़े सार्वजनिक वि० में ग्रस्त पाया । उस साल लीसेस्टर-न्वीथी में उन्होंने ग्रपने व्यय चित्रों की जो प्रदर्शंनी ग्रायोजित की थी, उनमें सम्राट् सफ एडवर्ड के भी कुछ चित्र थे। ये काफी उग्र प्रकार के थे श्रु जिस प्रकार मैक्स के पुराने सम्राटों सम्बन्धी व्यंग चित्र का ग्रसौजन्य-पूर्णं रहा करते थे, उसी प्रकार की कुछ बात चित्रों में भी थी । ग्रौर यह कोई बड़े श्रचम्भे की बात नहीं कि उनको लेकर बड़ा होटल्ला मचा । इन चित्रों को बाद में है लिया गया । बाद में सम्राट् ने भी उनको क्षमा कर दिया, जो बात से सिद्ध होता है कि कुछ साल बाद मैक्स को 'सर' की पदवी दी गई

एक व्यंग-चिग्रकार के ल्प में मैक्स विग्ररबोम की विशोषता क्या है ? उनकी रेखाएं बड़ी सीधी-साधी हैं । उनके रंग हलके श्रौर बुंधले होते हैं ग्यौर उनका तरीका बड़ा ही श्रत क्रमणकारी है लेकिन जंसा चैस्टर्टन ने कहा है-उनकी चोट वड़े गहरी होती है. हालांकि ऊपर से वह बड़े भले लगते हैं । उनई चुटकी बड़ी ही घातक होती है। फिर भी उनके शिकार मैक्स ब्यंग चित्रों का विपय बनना एक सम्मान ग्रौर गौरव की वा मानते हुए इसका स्वागत करते हैं। ग्रपनी मृत्यु से पहले मैक्स को काफी स्याति मिल चुकी थी। ग्राज भी इंग्लैंड के का ग्रौर साहित्य के इतिहास में उनका विशिषाष्ट स्थान है। श्रपने रचना काल की समाप्ति पर भी वह उसी प्रकार "ग्रद्वितीय मैक्स बने रहे, जैसा कि बरनार्ड शा ने शुरू में उनके बारे में कहां था
(मूल श्रंग्रेजी से मंत्रालय में ग्रनूदिता

## एक सच्चा कलाकार श्रपने काम से कभी नहीं थकता है ।

# संगीत की संकल्प शक्ति 

लक्ष्मीनारायण गर्ग

प्रत्येक कलाकार के लिए साधना एक परम-श्रावश्यक शर्तं है। इस साधना के पीछे कलाकार की जो संकल्प शक्ति काम करती है, वही उसकी कला का प्रेरक तत्ब होती है। प्स्तुत लेखक के विचार से पह बात श्रन्य कलाश्रों पर तो सामान्यतः लागू होती ही है, पर विशेषत: संगीत का संमोहन तो संगीतज्ज की इसी संकल्प श्ञक्ति पर निर्भर है। यह लेख हिन्दी में मौनिक है। इस लेख के बिवाद-यस्त पहलुक्यों पर हम पाइकों के पत्रों का स्वागत करेंगे ।

सनपादक

## संकल्प श्रीर एकाप्र चिन्तन

संकल्प चेतन का मृजन मुख है। प्रत्येक संकल्प में ग्रात्भा का 'चवं तत्व निहित रहता है, इसलिए प्रत्येक संकल्व विशूद ग्रौर मंगलकारी होता है श्यनिष्टकारी संकल्प में भी 'स्व' का ग्रानन्द छिपा होता है। केबल मांगलिक भावना की सृधि कलात्मक सर्जन छ्वारा होती है, इसीलिए कला ग्रौर कलाकार दोनों हीं परम ग्रादशं घौर वंदनीय होते हैं। काव्य की काया ऐंने मंकल्प द्वारा निमित होती है, जिसमें ग्रकित का विराट स्वर्य ग्रौर ग्रानन्द्य की ग्रसण्ड सत्ता विद्यमान रहती है, सांसारिक चितताग्रों के बोक्न से दवे प्राणी की कला-सजंना में ग्रानन्द ग्रौर र्शक्तितत्व का समावेश बहुत कम देखा जाता है, ग्रतः कलासर्जन के लिए मानसिक शान्ति का होना परम श्रावर्यक है। मन की शान्त झ्रवस्था में ही श्रानन्दमय गकित का प्रतिबिम्ब वित्त पर पड़ता है, प्रत्येक कलाकार मन की शान्त ग्रदस्था से ही कला सर्जन की प्रेरणा प्राप्त करता है जिसे हैम एकाग्रवृत्ति ग्रथवा चितन के श्रमूल्य भ्नण के नाम से पुकारते हैं ।

काव्य सूजन के समय कवि चितन सागर में डूव जाता है प्रीर यही़ दश्रा एक चिन्रकार तथा संगीतज की मी होती है, किन्तु विरकार ग्रौर कवि की ग्रोपेक्षा संगोतज की चितनवृत्ति का मूल्य कुछ्द प्रधिक है, क्योंकि कवि और चित्रकार की सर्जना के लिए साषारणतः कोई व्यकितिनिष्ठ बंधन नहीं होता, वे ग्पपनी काति को 'घर बैठ कर ही कितने समय में पूर्ण कर सकते हैं, जर्वकि संगीतकार को संगोत प्रसारण के समय, तत्काल नवीन संकल्पों को स्वर के आ्राधार से प्रस्तुत करना होता है, जो संगीतकार पूर्वर्निमत स्वरयोजना को ज्यों का ल्यों प्रस्तुत कर देते हैं, उनका संगीत के ध्षेत्र में विशेष्य महलव नहीं समझ्ञा जाता, ग्रतएव तंच्रो द्वारा झंकृत नाद की श्राधार

भूमि पर तत्क्षण जो संगीतकार संगीत का स्वहूप र्निमित करने की क्षमता रखते हैं, वे भावों ग्रर्थात् संकल्पों की दुषिट से ग्रन्य कलाकारों की ग्रेक्षा ग्रधिक महत्व रबते हैं, ऐसे संगीतकार के साथ वे कवि श्रीर चिशकार भी बन्यवाद के पात्र होते हैं, जो विच्चार उउते ही छान्द ग्रीर रेबाम्रों का भव्य मंयोजन उपस्थित करने में समर्थ होते हैं. संगीत एक प्रार्कित पुकार होने के कारण सरल तथा स्वतः समृद्ध है। जहां कला की भावभूमि घ्याती है बहां समदन्द का प्रश्न नहीं रहता, घ्यतः उस स्थल पर प्रत्येक कलाकार की स्स्थित समान होती है ।

## संगीते श्रौर भावाभिव्यक्ति

जो उ्यकित जन्मजात मूक, बधिर तथा नेचहीन होता है वह ग्रस्फुट म्वश में केवल गा सकता हैं, काव्य रचना तथा चिनकारी नहीं कर सकता इसरे प्रतीत होता है कि संगीत भावों की ग्रभिन्वकित के लिए सब से सरल ग्रीर स्वाभाविक माध्यम है, तिर्यंक्योंि के प्राणियों में एक प्रकार से संगीत ही डनकी भाबाभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, इसे सभी जानते हैं। संसार का संचालन करने वाली नाद की यह श़क्ति समष्टि हूप है, श्रतः सर्वाधिक सम्पन्न, समर्थ ंग्रीर समृद्ध हैं, इस लिए समस्त ज्ञानेन्द्रियों ग्रैर कर्मेन्द्रियों से सुसम्पन्न संगीतकार संगीतन्सुजन से संकल्प-स्शकित के प्रकारों का दिग्दरांन सहृद्वय श्रोताग्रों को ग्रन्न्य कलाकारों की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक करा सकता हैं।

## संसकार श्रौर संकत्प

संकल्प ग्रर्थात् भाव हृदव के उत्यित बीज हैं, जो ग्रग्नि ग्रीर प्राण द्वारा संयोजित होकर मूर्त होते हैं, बीज वस्तुतः नाद-बिन्दु होने के कारण संगीत द्वारा भावों की महृज व समृद्ध सृष्टि

होती है । भाव-सृषिट मानसिक रूप निर्मित करती है, जो सौन्दर्यरनुर्भूति का कारण बनसा है। मानसिक रूप दुढ़ होकर संस्कार बनते हैं। सुसंस्कृत संसकार व्यांक्ति के लिए घ्राई्मदर्शन का मार्ग प्रशास्त करते हैं ग्रौर कुसंस्कृत संस्कार उसे पतन को घोर ले जाते हैं। जिन संस्कारों को निर्भित करने वले नाद-बिन्दु लयांश्रित होते हैं, वे सुसंसकार कहलाते है ग्रौर शोष कुसंसकार ग्रयवा साधारण संस्कार होते हैं। इसीलिए निर्चिचत लय-योजनाग्रों को धारण करने वाली भिन्न-भिन्न तालों का संगीत में ग्रधिक महत्व है। राग का स्वहूप, स्वर तथा श्रुतियों की शंकित, ताल और उससे उत्पन्न गतियां संगीत के एेंसे शास्त्र हैं जो एक साथ ग्रत्यन्त वेग से राग सृंषिट करते हैं, संसार-प्रसिद्ध महान् संगीतकार बोयोबिन के रचे हुए ग्रनेक वान्यवृन्द ऐसे हैं, जिनका रूपक सहृदय श्रोता के समक्ष चलंचिच्न की भांति स्पष्ट हो जाता है, यह संगोतकार की संक्रल्पश्वांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

नाटक के दृइयों को सबल आर्यौर सफल बनाने के लिए संगीत की संकल्पशवित ही कारण है, उसके ग्रभाव में दृरय निर्जीव सा होता है। प्रत्येक अ्रबस्था के लिए संगीत के शास्त्र में भिन्न-भिन्न रागों ग्रौर तालों का निर्देश है। बीभत्स तथा भयानक रस के लिए विलम्बित लय, ह्वास्य तथा श्रृंगार रस के लिए मध्यलय ग्रौर वीर, रौद्र तथा श्रद्भुत रस के लिए द्रुतलय का प्रयोग बताया गया है । प्रत्येक विनियोग प्रत्येक रस में नहीं किया जा सकता ।

## संगीत जन्य संकल्प

संगीत में संकल्प शक्ति का प्रयोग करते समय संगीतकार की एक विरोप ग्रवस्था होती है, जो विराट की सत्ता है। सृष्टि का संचालन करने वाली विराट शक्ति में तन्मय होकर कलाकार का ग्रहं जाग्रत होता है जो लौकिक ग्रहं से भिल्न होता है । इसीलिए उस ग्रहं में विराट कल्पनाएं ग्रौर ग्रलौकिक संकल्प विद्यमान होते हैं । यह संकल्प कवि ग्रौर चिग्रकार को भी उपलबध होते हैं । श्रोताग्रों की वृत्ति संगीत के संकल्पों से तादालम्य सम्बन्ध शीघ्र स्थापित करती है इसीलिए श्यन्य कलाग्रों की ग्रपेक्षा संगीतजन्य संकल्पों का महत्व ग्रधिक है, स्वर के माध्यम से संकल्प शाकित लय की ग्राकृतियां बनाते हुए ग्राकाशतत्व में विलक्षण प्रतिक्किया उत्पन्न करती है, जिसका प्रभाव जड़ ग्रौर चेतन पर समान रूप से पड़ता है ।

वैदिक मंत्रों के स्वर को प्रधानता देने का कारण यही है कि स्वर ग्रौर व्यंजन की संगठित संकल्प शक्ति तत्क्षण प्रभाव उत्पत्न करने में समर्थ हो सके । प्राचीनकाल में जड़ पदार्थों पर संगीत

के प्रभाव संगीत की संकल्प शक्ति के ही परिणाम हैं । किसी गा वादक या नर्तक की कला में हम उसके वाह्य ढांचे पर विचार करें म्र्रात् राग, हाब्द, ताल तथा लय इत्यादि का विइलेषण द्वारा न करते हुए उसकी भावाभिव्यक्ति से तादात्म्य समक स्थापित करें, तो संगीत् की संकल्प राक्ति का दर्शांन सरलता से सकता है। मुद्राग्रों का रौद्र संचालन शिव के विराट स्वरूप का दहा कराएगा। कोमल स्वरों का करुण ॠन्दन ग्रश्रुपात करती हुई विराहु नायिका को स्पष्ट कर देगा झ्रौर ताल की द्रुत गतियां सरिपणी भांति रारीर में प्रविष्ट हो कर रोमांच की सृष्टि कर देंगी। क हम उछ्छल पड़̈ंगे, कभी रो पड़ेंगे । कमी ग्राकाशा में उउकर विचर करने लग जाएंगे, कभी बहुत ऊंचे से पृथ्च्वी पर गिर पड़ेंगे, कभी काष लर्गेगे आर्यौर कमी हमारा इवास निएद्ध हो जाएगा ।

संगीत की संकल्प शक्ति से प्रभावित होकर उस ग्रतीनि ग्रानन्द को प्राप्त करने के उद्द्रे्य से ही संगीत सम्बन्बी कार्यक्त में जनता की रुचि ग्रन्य कलाग्रों की ग्रपेक्षा ग्रधिक पाई जाती समस्त स्नायुग्रों को सकझोर कर उन्हें व्यवस्थित करके स्वा बनाना संगीत की संकल्प राक्ति पर ही निर्भर है, इसीलिए श्रा वँज़ातिक क्षेत्रों में ध्वरि के प्रभाव को स्वीकार कर विभिन्न रोगों जड़ पदार्थों पर ग्रद्भुत प्रयोग किए जा रहे हैं । निरिचत कंपन वात स्वर एक निशिचत संकल्प का जनक होने के कारण संगीत संकल्प झीश्र ही मानव के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में ग्रा रहे हैं ।

## संकल्प श्रौर सम्मोहन

सम्मोहन शक्ति मनुष्य की संकल्प शक्ति का ही दूसरा नाम जिसके द्वारा प्राणी को ग्रचेत कर उसके माध्यम द्वारा मृतात्माए से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, दृष्टि में ग्रन्तर डालकर विशि दृइ्यों का श्रवलोकन कराया जा सकता है ग्रौर मानसिक रोगों को का किया जा सकता है, संगीत में स्वर, इब्द श्रौर लय के निशिचत परिमाए से श्रोताग्रों पर सम्मोहन शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है नृत्य द्वारा कलाकार के हाव-भाव्र तथा विभिन्न हस्तमुद्राग्यों तालमय पदाधातों द्वारा भी दर्शाकों को सम्मोहित किया जाता है, जिसक परिणाम स्वरूप कलाकार की इचिछ्छित संकल्प सृष्टि का ग्रवलोकन काए में वे समर्थ होते हैं । इस प्रकार संगीत के वाद्य श्रौर नृत्य का समि लित प्रयोग मानव की संकल्प राक्ति को प्रत्यक्ष करने का श्रद्विती साधन है । संगीत कला संकल्प की दृष्टि से बनी ग्रौर अ्रत्यन समृद्ध है । विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां के संगीत संकल्प राक्ति के स्वच्छुन्द्ध प्रयोग को विरोष महत्व दिया जाता है।

> गीतमेव वशीकारकार्मणं वाशिनामपि ।
> त्यक्त्वान्यकार्यसम्भारः मुनयो यदुपासते ।। (कालसेन प्रणीत संगीत राज)
> (संयमियों को भी वा में निज कर सकता संगीत,
> जिसकी करें साधना मुनि भी तज सब काम पुनीत ।)

# ग्राज के भारतीय फिल्म 

मारी सीटन

ग्रनु० महेन्द्र चतुर्वेदी

कोई चार वर्ष हुए मैं ग्रपनी एक सहेली के साथ रहने के लिए बम्बई ग्राई थी। लन्दन में 1930 के बाद कई वर्वों तक हम लोग घ्रक्सर साथ-साथ सिनेमा देलने जाया करते थे । यूरोप में उस समय फिल्में बनाने के क्षेत्र में बड़े प्रयोग हो रहे थे । बन्बई पहुंचने पर सब से पह्ली बात जो मेरी सहेली ने कही वह यह थो कि बह ग्यभी कलकत्ते से लोटी है ग्रौर वहां उसने एक बहुत बढ़िगा बंगला फिल्म देखी भी'पथेर पांचाली'। उसने कहा : ‘तुन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए'। करीब एक महीने बाद एक दिनं इतवार को सवेे वह मुझे 'पथेर पांचाली' दिखाने ले गयी। सचमुच वहु एक महान् चित्र है ।

इस वात्र को चार वर्षं हो गए-तब में कई देशों में इसका एक महान् फिल्म के रूप में स्वागत हो चुका हैं। ग्रमे रिका की एक रंगशाला में एक लम्बे ग्नग्से से बराबर यही फिल्म दिखाई जा रही है।

अ्रब धगर मैं यह कहूं कि भारत-सरकार को यही विश्वास कराने में कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐेसी फिल्म तंयार की है जिसके कारण दुनियां की नज़रों में भारतीय फिल्मों का गौरव बहुत बढ़ जाएगा, ग्रनगिनत लोगों को काफी प्रयास करना पड़ा, तो मैं समझती हूं कोई बुरा न मानेगा। सच बात यह है कि भारतीय चलचिनों का इतिहास कुब ऐसा रहा हैं कि शासन-सत्ता के सम्ब्रच्धित ग्रौर शासन-सत्ता से बहर के ग्रनेक जिम्मेदार लोग निराश होकर या ऊब कर भारतीय फिलमों से विरक्त हो चले थे। उनका दुढ़ विशवास हो गया था कि भारत ऐसी फिल्लें बनाने में ग्रसमर्थ हैं, जो ग्रन्य फिल्म-निर्माता राष्ट्रों की उन्कृष्ट फिल्मों के समकक्ष रखी जा सकें ।

पर्तु जब ग्रन्ततः 'पथेर पांचालो को 1956 के कान फिल्म-्समारोह में भेजा गया, तो श्रपने महान् मानवीय तत्व्वों के कारण उसे विशोष पुरस्कार मिला । यह फिल्म एक प्रस्तावित फिल्मन्नी की पहली मेंट थी। इस कम की दूसरी फिल्म "ग्यमराजित"--1959 के वेनिस-फिल्म समारोह में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। पहली फिल्म मन मोट लेने वाले ग्रपने दो बालक-पात्रों के कारण ग्राम दर्शक के मन को णु लेती है, इस दूसरी फिल्म का ग्राकर्षण उतना प्रबल ग्रौर स्पष्ट नहीं। लेकिन प्रबुद्ध दर्शंक तुरन्त समझ सकता है कि इस दूसरी फिल्म का निर्देशान कहीं ग्रधिक प्रौढ़ है ग्रौर उसने यही निश्चय ही सिद्ध कर दिया कि कुछ खंकालु लोगों की यह भविप्यवएणी ग़लत थी कि निर्देशक सल्यजित राय ‘केवल एक फिल्म के निर्देशक' होकर रह जाएंगे ।

ग्रगले वर्प यानी 1958 में हिन्दी फिल्म 'जागते रहो' को चैकोस्लावांकिया फिल्म-समारोहु में प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुग्रा। इसमें राजकपूर और नरणिस ने ग्रभिनय किया है । इसी वर्ष वृतचित्रप्रतियोगिता में फिल्म्स डिबीजन के लिए विमल राय द्वारा तैयार की गई फिल्म 'गौतम, दि बुद्ध' पुर्सकृत हुई । इस चिश का निर्माण ग्राद्यन्त कलात्मक प्रतिमादों से किया गया है जिनमें बीच-बींच में श्रजन्ता के भिस्तिचियों का भीं समावेश कर लिया गया है। हाल हीं में, परिचम बलिन-किल्म-समारोह की वृत-चिन-प्रतियोगिता में फिल्म डिदीज़न द्रारा निर्मिंत एक ग्रौर फिल्म को पुरस्कार मिला या । यढ़ फिल्म राधा-कृष्ण की प्रेम-कथा के चिओं के ग्राधार पर बनायी गईे थी।

इस प्रकार कई देशों में ग्रन्तर्रष्ट्रीय निरायायकों ने विछ्छले चार वर्वों में यह स्यीकार किया है कि भारत में उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण होता है। हालांकि ग्राम फिल्में उन परम्पगाग्रों से ग्रस्त रहतीं है, जिनका श्राग्रह, ब्यापारिक दुष्टि से सकल फिल्म के ग्रनिवार्य ग्रवयनों के रूप में निर्माता को होता है 1 विदेंश में 'पथेर पांचाल़ी' अ्रौर 'अ्रपराजित' की सफलता का तुरन्त ही एक ब्यवसायिक परिणाम हुग्रा है कि परिचम में विदेशी वितरक्त उत्कृष्ट कीटि की किसी भी भारतीय फिल्म को लेने के लिए तत्पर रहते हैं।

एक बात यहां कह दु कि परिचमी यूरोष के देशों तथा श्रमेरिका में जिस तरह की फिल्में पसन्द्ध की जा सकती हैं, वे पूर्वीं यूरोप के देशों में पसन्द की जाएं- यह ग्रावशयक नहीं । भारतीय फिल्मों को लेकर दोनों की रचि में बड़ा भेद है । 'पथेर पांचाली' सोवियत स्न में ग्रब तक कहीं भी नहीं चलाई गई, परन्तु सोवियत हूस ग्रौर चीन में ग्राज तक जो विदेशी फिल्में चलाई गई हैं उनमें सबसे सफल रजकपूर की लोकप्रिय फिल्म 'ग्रावारा' रही है। परिचमम में उसका श्राम वितरण नहीं हुग्रा ।

हुंचिमें यह जो भेद है इसका एक बुद्विसंगत कारण है। सोवियत संध में बड़े लम्बे ग्र्यं से सामाजिक समस्या-चित्र बनाए जाते रह हैं, सोवियत हूस के दर्शाकों को मनोरंजक फिल्में ग्रपेक्षाकृत बहुत कम देखने को मिलती हैं। 'ग्यावारा' ऐसी मनोरंजक फिल्म है, जो उनके लिए सर्वथा नई चीज़ थी इसलिए वे सभी इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़े । इसके श्रतिरिक्त, सोवियत संघ में ग्रच्छही फिल्मों के लिए वरिष्ड दर्शंकवर्ग का निम्माण कभी नहीं किया

गया । परन्तु पश्चिम में एशिया या ग्रूरोप के किसी भी देश द्वारा निर्मित श्रेष्ठ फिल्मों के दर्शकों की संब्या में निरन्तर च्रभिवृद्धि हुई है। श्रमेरिका के विषय में भी यही बात सत्य है । बहा ऐसी विरोष रंगशालाएं हैं, जिनमें प्रबुद्ध दरांकों की रचि के फिल्म ही दिखाए जाते हैं । बाकी लोग दूसरे सिनेमाधरों में जाते हैं, जिनकी संख्या कहीं श्रधिक है।

विदेशों में उतकृष्ट भारतीय फिल्म का भविष्य स्पष्ट ही बड़ा उज्ज्जल है । इस प्रकार, भारत के उत्क्रष्ट फिल्मों को लेकर विदेशी दर्शकों की प्रतिकिका ग्रनुकल है। परन्तु दुर्भाग्यवश्र देश्र के भीतर ऐसे फिलमों के प्रति जो प्रतिक्रिया है वहू प्रतिकूल ही है। इंगलैंड के प्रमुख्त समाचारपशों ने 1959 के श्रेष्ठ चिश्रों की जो सूचियां तैयार की हैं, उनमें 'पथेर पांचाली' का स्थान कहीं-कहीं पहला ग्रोर शोष सूचियों में प्रथम दस श्रेष्ठ फिलमों में था। परन्तु भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर इस फिल्म का श्राम पददरोंन नहीं किया गया। बात ग्रविश्वसनीय-सी लगती है, पर सत्य है। 'श्रपराजित' की स्थिति भी यही रही है । विदेसों में इन्हें 'ख्यमर फिल्मों' की श्रणी में रखा गया है-इससे इतना निश्चित है कि ये फिलिमें बहुत समय तक जीवित रहेंगी। लेकिन बम्बई श्रौर दिल्ली में इन्हं केबल रविवार को सवेरे के खास शो में दिसाया गया है•। परिणाम यह हुग्रा कि ग्रनेक लोगों को-जो इन फिलमों के बारे में बहुतन-कुछ पढ़-सुन चुके है-इन्हें देख पाने का श्रवसर ही नहीं मिला । इस ग्रसाधारण स्थिति का कारण यह है कि ग्रमी भारत में ऐसे विशेष सिनेमाधर नहीं, जो उत्कृष्ट फिल्मों में रचि रखने वाले लोगों के ही मतलब की फिलमें चलाएं।

भारत में फिल्म-वितरक ग्रीर फिलम-प्रद्रांक किसी तरह की जोखिम उठाने को बिलकुल तैवार नहीं--इससे स्थिति ग्रौर भी जटिल हो गई है । उनका यह दृढ़ वि叉्वास है कि लोकप्रिय फिल्म की परिपाटीय्रस्त प्रणाली के चौसटे में न समा सकने वाली प्रादेशिक भाषाश्यों की फिल्मों के ग्राम प्रदर्शान का साहस उन्हें कभी नहीं करना चाहिए । परिपाटी यह है कि हमारी फिलमें हूसरे देशों की फिल्मों से कई रीलें बड़ी होनी चाहिए, उनमें कई गाने ओ्रौर नृत्य होने ही चाहिए-भले ही वे कथानक के श्रभिन्न अ्रंग न हों । उनमें विभिन्न तत्वों की खिचड़ी होनी चाहिए, ताकि हर तरह की रचि के दर्शंक को वे पसन्द श्राएं।

इन नियमों के परिपालत का फल क्या होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए '‘ुजाता' का उदाहरण लिया जा सकता है। इसके निर्देंशक हैं बिमल राय। देश भर में जनता ने इसका स्वागत 1959 की शायद सर्वंशेष्ठ फिल्म के रुप में किया है। सुजाता एक श्यछूत लड़को की कहानी है। यह एकदम स्पष्ट है कि उसके पीछे एक गम्भीर फिल्म बनाने की प्रेरणा कार्य करती है, उसमें एक ग्रत्यन्त्त गम्भीर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्वा उठाई गई हैं; 'भुजाता' ऐसी फिल्म है जो लोगों को सकस्सोर कर 'अस्पृर्यता' के विषयं में गहराई से सोचने-विचारने पर मजबूर करे । 'सुजाता' ऐसी किल्म है जिसमें युवती श्रभिनेत्री नूतन ने बड़ी ग्रन्तर्दृ षिट ग्रौर संवेदनशीलता का परिंचय दिया है श्रीर जिसके श्रभिनय को

पुरस्कार योग्य कहा जा सकता है, कहीं-कहीं निन्देशक की प्रतित ने भी उसमें चमक पैदा कर दी है। परन्तु प्रबुद दरांक को 'सुजाए में बार-बार सटके लगते है--उसमें बीच-बीच में मानों पेन से लगे हुए हैं। कहीं बिना किसी उपयुक्त ग्रवसर के गीतों समावेश है जो कृत्रिम लगते हैं, कहीं परिपाटी-विहित हैंती-मझ और्रौर 'चमक-दमक' के दृइय हैं, ग्रीर ये सब इसलिए श्रालि किए गए हैं कि वितरक को फिल्म के सामान्य प्रदर्रान में झ्रासा रहे । निर्माण-संस्था भी इन दोनों को उतनी ही श्रच्छी तरही जानां समझती है, जितना कठोर-्मे-कठोर ग्रालोचक। उनके फिल्म में शानि किए जाने का एकमात्र कारण यह है कि वह परिपाटी की ाण है । परिचम में इस फिलम के वितरण का विचार किया जा तो इसमें बहुत काट-छांट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना दिलचस्प फिल्म के सफल होने की ग्राशा नहीं की जा सकती।
'सुजाता' की सफलता इस बात का संकेत है कि भारतीय दाओ गम्भीर फिल्मों के लिए तैयार है । छोटे-बोटे नगरों से बह संख्या में ऐसे पन्र निमाताग्र्भों को मिले, जिनमें 'सुजाता' प्ररांसा की गई है इससे पता चलता है कि जनता के सोण समझने की दिशा क्या है। एक भी ऐसा पत्र नहीं ग्राया जिए फिल्म की निन्दा की गई हो, हालांकि इसमें एक ब्राह्यण अ्रद्रन कत्या से विवाह करता दिलाया गया है। मिने बम्बई एक बहुत बड़े सिनेमाघर में जब यह देबा तो मुझे साफ-साफ लगा कि जातीयता के पूर्वग्रहों से ग्रस्त पात्र के प्रति समी दोंा के मन में एक विक्षोभ था। फिल्म देखने के बाद लोगों ने घ्यस्पृष्या के विषय में ग्रपने विचारों ग्रौर भावनाग्रों की भी विवेचना की।

इथर जब ब्यापारिक दृष्टि से 'सुजाता' का प्रदर्शान सरफ़ हुग्रा, तभी दूसरी श्रोर सत्यजित राय को फिलम-र्रयी की तीक्ण कड़ी '尹्रपूर-संसार' पूरी हुई। इस फिल्म को वेनिस फिल्म समाएं में रामिल तो किया गया, परन्तु इसे कोई पुरसकार नहीं मिला पसन्तु इसका मतलब यह किसी तरह नहीं समझना चाहिए किए कम की यह ग्रन्तिम फिल्म प्रथम दोनों से किसी तरह कम महल्या है। मै समझझती हूं कि बात बिल्कुल इसके विपरीत है । मेरे विन्ण में 'अ्रपूर संसार' भारत की दृष्टि से प्रथम दोनों फिल्मों से-—जिना विदेशोंों में बड़ी परांसा हुई है-कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है।

भारत की दृषिट से मैंने इसलिए कहा कि इस कम की यह तील् फिल्म प्रथम दोनों की ग्रपेक्षा विशिष्ट भारतीय स्थितियों कहीं गहरे पैठकर देखती है । इस फिल्म में रबढ़िबादी निं परिखार में पले हुए लोगों की सच्ची मनोवैज्ञानिक प्रा़ क्रिमाश्रों को पहली बार रजतपट पर प्रस्तुत किया गया है-संकी सूजनात्मक रूप में । फिल्म में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो भाए में आंर यहां के रूढ़िकादी हिन्दू समाज में ही घटित हो सका हैं। उदाहरण के लिए ग्रपू का मित्र श्रकस्मात् उससे कहता है कि जै उसके मिन्र की बहन से विवाह कर ले, क्योंकि श्रचानक श्रा होता है कि उसका दूल्हा पागल है। श्रप्न उससे चिवाह कर लेता क्योंकि यदि उस शुभ मुरूत्तं में उसका विवाहन न होता, तो शाय फिर कमी न होता । में इस देश़ में रही हूं, मैं जानती हूं यक


> ग्रोरफ्यूज श्रौर यूरीडिस
> (जी० एफ० वाट्स)
(सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद)



बिलाद (गयारहर्गों सदीं)
बहालग, बनेनङ.)

> नामरग्राहिणी
> तीसरी सदी
> (पटना संग्रहुलवर)


प्रो० श्र० स० ग्रल्तेकर


ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, पर वेनिस में जो निणांयक बैं होंगे उन्हें तो लगा होगा कि इस स्थिति को बहृत दूर तक खींचा गया हैं, क्योंकि हिन्दू धर्म के प्रभाव से भारत में जो श्रनूठी ग्रान्तरिक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, उनसे वे ग्रनभिज्ञ हैं।
'भ्रपूर संसार' भारतीय रजतपट की एक ऐसी ग्रपूर्व कृति है जिसे केवल वे ही लोग सराह सकते हैं, जिन्हें विशिष्ट हिन्दू संस्कृति का ज्ञान हो । इसमें गहराई है-भारत के लिए यह एक निधि है। यह बड़ी महान् ग्रोर महत्वपूर्ण फिल्म है--इसर्में ग्राज का युग परिलक्षित होता है । अ्राज श्रनेक लोगों के लिए संकांति का काल है। वे नही जानते उसकी स्थिति क्या है -वे हढ़ियों के ग्रनुगामी हैंया रुढ़ियों के बन्धनों को तोड़ना चाहते हैं ?
'श्र्रपूर संसार' को ग्रभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखा, जिन्होंने देबा है वे उससें प्रभावित हुए हैं । इस फिल्म ने एक बड़ा जटिल प्रशन उपस्थित कर दिया है-ऐसी ग्रसाधारण फिल्मों के वितरण की क्या व्यवस्था हो $\frac{\mathrm{F}}{}$ को लोग उन्हें देखना चाहें वे देख सकें।

ग्राज श्रच्छी-झ्रच्छी़ी भारतीय घ्रौर झन्तर्राष्ट्रीय फिल्में तैयार करने की विभिन्न योजनाग्रों पर ग्रमल शुरु किया जा रहा हैसितेमाग्रों में उनके व्यवसायिक प्रदरांन से इतर साधनों को काम में लाया जा रहा है। फिल्म-समाज बनाने के विचार को बराबर प्रधिकाधिक समर्थन मिल रहा है। श्रभी बम्बई, दिल्ली, पटना, कलकत्ता औ्रौर मद्रास-इन समी शहरों में एक-एक ऐसी संस्था कार्य कर रही है । दिल्ली में एक ग्रौर फिल्म-समाज की स्थापना का विचार किया जा रहा है । हम ग्राशा करते हैं कि जल्दी ही समय श्राएगा जब देशभर में इस तरह के फिल्म-समाजों का एक जाल सा विछ्छ जाएगा, ताकि सत्यजित राय की फिल्म-गयी जसी फिलमें जो लोग देखना चाहें वे देख सकें परिचमी यूरोप में श्रण्छी फिल्मों के लिए ग्रधिकाधिक दर्शांक तैयार करने का साधन या फिल्म समाज ग्रौर इस फिल्म-समाज से ही विशिष्ट सिनेमा के विचार की उद्भावना हुई । पिछले कुछ सप्ताहों में फिल्मउमाज के एक रूपान्तर का सुझाव दिया गया है फिल्म-क्लब । यह फिल्म-क्लब विश्व-विद्यालयों का एक श्रंग हो -- यह कहा

गया है। प्रत्येक विशवविद्यालय को, जो फिल्म-कलब की स्थापना के लिए तैयार हो, कम-से-कम शुरू में विशवविद्यालय-ग्र्नुनानश्रायोग की श्रोर से इन क्लबों के लिए ग्रनुदान दिया जाए । भारत में ग्रपेक्षाकृत छोटे नगरों में भी बड़े-बड़े विइवविद्यालय हैं ग्रौर वहां प्रायः ऐसे कोई मनोरंजन-साधन नहीं होते, जो स्फूरित दे सकें । ऐसी जगहों में फिल्म-क्लब बहुत सफल होंगे, यह श्याशा की जा सकती है। व्यवहार में ये फिल्म-कलर्बें विशिष्ट सिनेमाग्रों का स्थान ले सकती हैं ।

जब तक इस बता को स्वीकार किया जाता है कि भारत में बनी हुई पांच प्रतिशत फिल्मों में कलात्मक सौष्ठव होता है, तब तक इस बात की महत्ता अ्यपेक्षाकृत बहुत कम है कि ग्रभी लगभग 95 प्रतिशत फिलमें ऐसी बनती हैं जिनका महत्व विशोष नहीं होता । भारत की संस्कृति ग्रत्यन्त पुरातन है ग्रौर उसने प्रार्चीन कलात्मक परम्पराग्मों को बहुत हद तक जीवित रखा है, विशोषत: लोक-कलाग्रों के क्षेत्र में। किन्तु किसी संस्कृति में गतिशीलता तभी हो सकती है जब उसकी ग्रभिव्यक्ति के तरीके समसामययिक संसार में कार्यरत मानव को श्राकृष्ट कर सकें । हमारा युग फिल्म के ग्राकर्षण का युग है-इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता । बहुमुख कलाकार ज्यां काक्तों ने ठीक ही कहा है: 'फिल्म की शक्ति उसकी वास्तविकता' में होती है--मेरा मतलब है फिल्म में हमें चीज़ें बताई न जायें, दिसाई जायें । भारत ने जो कुछ उत्कुष्ट फिलमें बनाई हैं, उनका सच्चा महत्व इस बात में नहीं कि उनमें छाया-लेखन बड़ा सुन्दर हुग्रा है या उनके कुछ दृइय ग्रह्यन्त श्राकर्षंक हैं, वर्कि इस बात में है कि ग्यमिव्यक्ति के एक श्राधुनिक माध्यम के द्वारा वे भारतीय संख्कृति की बर्तमान 'वास्तविकता' को व्यंजित करते हैं । इन फिल्मों की जड़ें मानों भारत की भूमि में ही फैली हुई हैं. वे दूसरे देशों में बनी फिल्मों का झ्यनुसरण नहीं करती। ग्रत: विदेशों में उनकी चाहे जितनी भी सराहना क्यों न हो, उनकी सबसे बड़ी सार्थकता तो भारतीय दर्शाकों के लिए ही है और इस बात का भरसक प्रयत्न होना चाहिए कि भारत में ग्रधिक से ग्रधिक लोग इन्हें देखें, क्योंकि उनमें प्राचीन संस्कृति का घुगीन प्रतिफलन हुग्रा है ।

# मैकाले पर पुनर्निचार <br> \author{ विइवनाथ दत्त 

}
(ग्रनु० रा० द्वि०)
'मैकालेवाद', ने ग्राधुनिक भारतीय संस्कृति को जो कुछ दिया है, उसके श्रनक पहलुग्रों को लकर बड़ी-बड़ी बहसें उठाई जा सकती हैं, ग्रौर प्रस्तुत लेख की ग्रनेक मान्यताग्रों के बारे में हमारे बहुत से पाठक सहमत नहीं हो सकते। यह मानते हुए भी हम यह लेख इसी दृष्टि से नोच दे रहे हैं कि श्राधुनिक भारतीय संस्कृति पर मैकाले के प्रभाव को एक विरोष दृष्टिकोण से श्रांका जा सके। मैकाले शासक दल के उग्रवादी वर्ग के प्रतिनिधि थ। उग्र विचारों ग्रौर श्रतिरंजित शैली के कारण लोग उन्हें ज्यादा पसन्द नहीं करते होंगे। उनकी प्रबल पूर्वधारणाश्रों ने लोगों की भाबनाग्रों पर चोट पहुंचाई होगी। पर इतिहास ने उनके साथ न्याय नहों किया है। इस लेख का यह दृष्टिकोण लेखक का श्रपना दृष्टिकोण है ग्रौर 'संस्कृति' की नीति विवादयोग्य प्रशनों को उठान की है, उनका समर्थनन या विरोध करने नहीं। इस लेख पर पाठकों के पत्रों का हम सहर्षं स्वागत करेंग।

मैकाले के भतीज ट्रैवेल्यन से एक बार सीले ने कहा था कि कारलायल घौर मैकाले दोनों कपटी ग्रादमी हैं । लेकिन एक्टन ने उससे कहा था कि वह उनकी बात पर भरोसा न करे ग्रोर उसके महान् चाचा एक महान् इतिहासज्ञ हैं। इस लेख का मुख्य उद्देर्र्य मैकाले का एक इतिह्रासज, वक्ता आलोचक या गद्य लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक विचारक के रूप में वर्णन करना है । मैकाले विचारों के भंडार थे श्रौर वह्ड अपने दृढ़ विचारों के बारे में पूर्ण अ्रटल रहते थे । इसी से प्राय: उन पर यह ग्रारोप लगाया जाता है कि उनमें दूसरों की बात ग्रहुा करने की बह क्षमता या विचार बदल देने का वह गुण न था, जो एक इतिहासकार के लिए एक नितान्त श्रावर्यक बात है । भारत के इतिहास में माउंट स्टुग्यार्टं एलफिन्स्टन के साथ ही मनरो, मैलकाम श्रोर मैटकाफ की भी याद ग्रा जाती है । वारेन हेस्टिगज़ के साथ ही क्लाइव की बात भी सामने ग्रा जाती है । लेकिन मैकाले किसी दूसरे की याद को नहीं दिलाते, यय्यपि उनके भारत सम्बन्धी विचार बैंटिक, चार्ल्स ट्रैवेल्यन श्रौर वैसे ही दूसरे लोगों के विचारों से बहुत कुछ्ध मिलते-जुलते थे। मैकाले की घ्रोर हमारा ध्यान इसलिए सिचता है कि उनके व्यक्तित्व को लेकर कई सवाल उठ खड़े होते हैं ग्रौर उनकी कई बातें ग्राज भी हमारे बीच झगड़े खड़े कर सकती हैं। उनके कुब्ध ऐतिहासिक विशलेपण हमारे लिए ग्राज बहुत ही संगत है ।

## ईसाई धर्म का प्रभाव

उन्होंने बचपन में ही ईसाई धर्म के भारत में प्रचार में रुचि दिखाई थी । त्रिटिरा राष्ट्र भारत में ईसाई धमं के प्रचार के लिए जो दिलचस्पी ले रहा था, उससे उन्हें बड़ी खुझी होती थी । वह इस बात के प्रति सजग हों या नहीं, ईसाई धर्म के श्रान्दोलन ने उनके विचारों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला । ग्रठारहवीं सदी के श्राखीर श्रौर उम्नीसरीं के शुरू में यह घ्रान्दोलन बड़े जोर पर था भौर मैकाले

के पिता भी एक धारमिक पत्र के सम्पादक थे । ये लोग बड़े चाक से धारमक सभाएं ग्रादि ग्रायोजित करते थे ग्रौर दास-प्रथा बच्चों पर ग्यत्याचार ग्यादि सामाजिक कुपथाग्रों के विरुद्ध हस्ताक्षर ग्रान्दोलन चलाते या याचिकायें भेजते थे । मैकाले का पालन-पोषण विलबर-फोर्स, हैनरी थौर्नटन ग्रौर चार्ल्स ग्रांट जैसे लोगों के बीच हुग्रु्रा था, जो सारी दुनियां की भलाई को ध्यपना कार्य-क्षेश्र समझते थे । वे भारत में शिक्षा का प्रचार चाहते थे । शिक्षा धमं परिवर्तन द्वारा, धर्म परिवर्तन बाइविल के उपदेशों द्वारा ग्रौर ये उपदेशा धन द्वारा——यह उनका ध्येय था श्रौर यही उनका श्रादर्शी था । मुझे लगता है कि मैकाले को पुराने साहित्य ग्रौर उपयोगितावादी विचार बारा ने विशुद्ध बुद्विवादी प्रशिक्षण दिया था, लेकिन ईसाई धर्म के विचारों ग्रौर दया की भावना ने उन्हें बात कहने के बंग में श्रलंकारपूर्णता, भावावेशों में उग्रता श्यादि चीजें प्रदान की थीं । फिर भी ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि वह धर्मंपरिवर्तन किए जाने के समर्थक थे श्रौर मूर्ति पूजा के विरद्ध उन्होंने जो कुछ कहा है वह विशुद्ध उपयोगितावादी दुष्टि से था । मेरा विचार है कि उनके पुराने ग्रंथों के ग्रध्ययन ग्रौर उपयोगितावादी विचारों ने उनके धर्मपर्वितंन संबंधी जोशीले विचारों को दबा दिया ।
घोर परिवर्तन की बिचारधारा
केम्त्रिज में पढ़ते समय श्रोस्टिन के प्रभाब से मैकाले घोर-परिवर्तनवाद (रंडिकलिज्म) के समर्थक हो गए । साधारणतः रेडिकल लोग तार्किक ग्रौर ग्रधीर विचार-धारा वाले होते थे। परिवर्तन के लिए उनमें बड़ा जोश ह्होता था आौर उनमें परम्पराग्रों ग्रौर सुस्थापित संस्थाग्रों को उखाड़ फेंकने की तीव्र लालसा रह़ती, थी । यद्यपि मैकाले ने ग्रपने एक लेख में जेम्स मिल श्रौर उनके समर्थकों की भालोचना की थी, तथापि लगता है कि समाज और उसकी समस्याग्रों के बारे में उनके विचारों पर रेडिकलों की भावना का भारी प्रभाव पड़ा ।

स्ट्ट कंडिया बिल पर 1833 में ग्रपने एक भापण उन्होंने गिब्बन के रोम के इलिहास के बाद मिल के भारत के इंतिहास को सर्वश्रेष्ड ऐंतिहासिक कूति बताया था। मिल का यह ईतिहास 1817 में प्रकाशित हुप्रा था । इस इतिहाम का मूल बिचार था कि भारत की सभ्यता का मापदण्ड पशिचमी सम्यता से बहुत निचले दरजे का था शर्यर वहां का समाज नंतिकता, संस्कृति ग्रौर राजनीतिक बुद्धिमत्ता से शून्य था। मैकाले के उस भाषण से, जिसके कारण वह बोर्ड के सचिच से भारत सम्बध्धी सुग्रीम काँसिल के सदस्य बन गए, स्पष्ट है कि भारत ग्राने से पहले ही उन्होंने भारत के इतिहास झ्रौर सक्यता के बारे में एक निशिचत विचार बना लिया था। उनके विन्चारों पर एक ऐसे दार्शानिक परिवर्तनवादी की छाप थी, जो परिच्चमी सभ्यता के भारतीय सभ्यता से श्रेष्ठ होने का दृढ़ विशवास रखता हो श्रौर जिसकी भारत यात्रा का मूल लक्ष्य परिच्चमी ज्ञान के प्रसार से भारतीय समाज में परिबर्तंन कर देना हो ग्रौर ऐसे शिक्षण ग्रौर उपयुक्त कानूनी प्रणाली द्वारा लोगों के विचारों ग्रोर ग्रादतों को बदल देना हो। एक बार एक भाषण में उन्होंने कहा था कि में देख रहा हूं कि भारतवासियों पर यूरोप की नितिकता, दर्शान और अभिर्शचियों का उग्र प्रभाव पड़ रहा है । पशिच्चम में उन्होंने प्रौद्योगिक विकास देखे थे, मझीन का उपयोग देखा था, परिवह्न ग्रोर संचार के ग्रच्छे-ग्रच्छे साधन देखे थे, सचेत श्रौर जागरूक जनता, पुस्तकालय, युकितसंगतता के प्रति लोगों का प्रेम, सार्वजनिक कर्तंव्य के प्रति लोगों की तीव्र भावना, ऊंचे नैतिक-स्तर, प्रतितिध्यात्मक संस्थाग्रों के प्रति लोगों में जोश ग्रीर इन सब संस्थाग्रों के बीच उन्होंने प्रशनात्मक भावना को देखा था, जो न केषल विधि, संविधान आौर सरकार के कायों का विश्लेषण करती थी, वल्कि मनुष्य के भाग्य को सुधारने के तरीके भी निकालती थी। दूसरी ग्रोर भारत में उन्होंने बिलकुल दूसरी ही दुनियां देखी, जहां वानून श्रनिख्चित श्रीर परस्पर-विरोधी था। समाज विशृं बल था, नैतिक स्तर बड़े शिाथिल थे, गिक्षा बौद्विक या नैंतिक सुधार के लिए, बिल्कुल श्रपर्याप्त थी, लोगों के दिमाग बड़े गिरे हुए थे और वह् बहुत बुरी तरह की राजनीतिक-धार्भिक निरंशुकता से व्रस्त थे।

## उस समय का भारत

मैकाले के लिए भारत एक नैतिक समस्या ही नहीं, एक राजनीतिक समस्या भी था, इसलिए उनके ग्रनुभव ग्रौर ऐतिहा़िक ज्ञान ने उन्हें सचेत कर दिया कि धर्म के मामले में तटस्थ रहना बहुत जहुरी है। वह ग्राजीवन इस सिद्धान्त को मानते रहे । उनकी दृष्टि में परिचम में कहीं श्रधिक नैंतिकता ग्रौर कहीं श्रच्छ्धा कानून था, जबकि भारत में बिल्कुल उल्टी बात थी ।

ग्रपने विइलेषण में हम उन पर भारतीय ब्रिटिश संस्कृति की समस्या की ग्रनुदार व्यास्या का झ्रारोप लगा सकते हैं। हम उनके निण्णय से इस नाते भी ग्रसहमत हो सकते हैं कि ₹वेत और ग्रश्वेत के बीच कुछ ग्रौर भी रंग हो सकते हैं, जिनमें कुछ गुण हिप जाते हैं अ्रौर हमारा यह तर्क भी न्यायोचित है कि चुंकि कोई भी मनुष्य पूरी तरह से ग्रच्छा नहीं होता, इसलिए किसी भी पक्ष को पूरी तरहु से उचित नहीं ठहराया जा सकता । पर यह याद रखना चाहिए कि श्रकेले मैकाले ने ही ह्मारे उन्नीसवीं सदी के ग्रारंभ

के समाज पर ऐसा प्रकाशा न डाला था । चालर्स ग्रांट, मिंटो, हेस्टिंगज जंसे झ्रधिकारियों श्रौर कुछ दूसरे यांत्रियों ने मी उसे वैसा ही बताया था।

## उदारतावाद की सीमा

मैकाले के उदारतावाद की भी सीमा थी श्रौर बह भारत को प्रतिनिधि-संस्थाएं देने को तैयार न थे। इस बारे में उन्होंने मिल का यह् वाक्य पेश किया था कि भारत को प्रतिनिधि-संस्थाएं दिया जाना एक ग्रविचारणीय बात है । पर साथ ही मैकाले भारत को श्रच्छी़ सरकार देने के समर्थक थे । उनको ग्राशा थी कि ग्रच्छी सरकार पाकर भारतीयों की क्षमता ग्रपेक्षाक्छत ग्रौर ग्रच्छी सरकार के लिए वढ़ जाएगी। वह र्भविष्यदर्सी भी थे आ्रौर वह मानते थे कि एक न एक दिन ग्रंग्रेजी राज्य भारत से समाप्त हो जाएगा । उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत पहिचमी ज्ञान ग्रौर विज़ान की श्रोर श्रग्रसर होगा ग्रीर उन्हें प्राप्त करके उसमें राजनीतिक स्वाधीनता के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होगा। तब भारत इंगलंड से श़ासन भार ग्रपने हाथ में ले लेगा श्रौर उसकी शासन-प्रणाली अ्रपनायेगा । वह दिन इंगलैंड के लिए बड़े गर्व का दिन होगा । पर मैकाले का विचार था कि बहु दिन बहुत ही दूर है। मैकाले के समसामयिक प्रमुख भारतीय नेता भी उस समय इंगलंड से राजनीतिक सम्ब्रश्व तोड़ देना ठीक नहीं समझते थे । वह समय इसके लिए उपयुक्त न था । पहले पर्चिमी ज्ञान का प्रसार होना चाहिए । पहले भारत को पशिचमी दुनियौ का ज्ञान ग्रौर अ्रनुभव प्राप्त होना चाहिए । उन्नीरवीं सदी के शुरु का समय भारत में बड़ी उथल-पुथल का समय था । शक्ति को संगठित करने के लिए वह बड़ा दुर्बल था। विदेग़ी भारत में ग्राकर जम रहे थे आ्रौर लोगों में कोई चेतना न थी कि वे किस लिए ग्राये हैं। विधवायें सती होती थीं। कत्याग्रों की हत्या कर दी जाती थी । दास-प्रथा चल रही थी। समाज में ठगों का भी जोर था । ग्रपने ग्रंथों से हृमें चिन्तन के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी ग्यैर हुमारी शिक्षाप्रणाली पंडितों ग्रौर मौलवियों को जन्म दे रही थी। वस्तुतः मैकाले ने भारत के बारे में जो कुछ कहा था, वहू न तो झूड था और न निराधार । लेकिन उन्होंने जिस जोशीले रूप में उस दशा का वर्णन किया था, उससे अनेक विवाद उठ खड़े हुए । ये उनके द्वारा निहूपित तथ्यों के बारे में इतने नहीं, जितने उसके निहूपण की शौली के बारे में थे।

मैकाले के इस रूप से भारतीय इतने सुपरिचित नहीं हैं, लेकिन एक शिक्षा-विशारद के रूप में ग्रीर यह कहने वाले के रूप में कि 'एक श्रच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक कोना ही भारत ग्रोर ग्र रब के समूचे साहित्य की तुलना कर सकता है- भारतबासी न तो उन्हें भूले ही हैं ग्रौर न उन्हें क्षमा ही कर सके हैं। बहुत समय से इतिहासकार यह मानते रहे हैं कि मैकाले ही भारत में अंग्रेजी के सूत्रपात के लिए जिम्मेदार हैं ग्रौर उनक 2 फरवरी, 1835 के प्रसिद्ध टिप्पण ने ही पूरे बिवाद में एक ऐसा निशिचत मोड़ दिया, जिसने विलियम बेंटिंक को शिक्षा-सम्बन्धी प्रशन पर निर्णय देने के लिए मजबूर कर दिया, हालांकि बहुत समय से श्रधिकारी इस प्रशन को लेकर उलझन में पड़े हुए थे ।

## मैकाले श्रोर घ्रंग्रेजी

साधारणतः लोग यह नहीं मानते कि मिकाले वें भारत ग्राने से पहले ही बेंटिंक ने अंग्रेंी हिक्षा के बारे में ग्रपने बिचार बना लिए थे ग्रार 1829 में ही उसने लिखा था कि ग्रंग्रेजी सभी सुधारों की कुंजी है। चाल्र्य ट्रेतेल्यन भी यही द्रादा रखते थे और प्राच्य शिक्षा के ऊपर घंग्रेजी शिक्षा को महत्व देना चाहते थे। जन शिक्षण समिति के पाच्चों सदस्यों ने भी शंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया था। 18 फरबरी, 1824 को भेजे गए कोर्ट ग्राफ डायरेकटर के डिस्पैच में भी, जिसका प्रारूप प्रसिद्ध उपयोगितावादी ग्रौर इंडिया हाउस के परीक्षक विभाग के प्रमुख जेम्स मिल ने तैयार किया था, यह साफ-साफ कहा गया था कि भारतीय सरकार का लक्ष्य हिन्दू या मुसलमान किक्षा न होकर उपयोगी गिक्षा देना होना चाहिए ग्रोर 1824 से ही डायरेवटर ग्रंग्रेजी चिक्षा को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे अौर चाहते थे कि इसके लिए पहल भारत सरकार की ग्रोर से की जाए ।

उस समय के सबसे योग्य श्रीर प्रसिद्ध भारतीय राममोहन राय ने भी, जिनको मैकाले भी पसन्द करते थे, 11 दिसम्ब्बर 1823 को लार्ट एमहर्स्ट को एक पन्न लिखा था जिसमें कलकता में संस्धृत हिक्षा के सूश्रपात का विरोध किया गया था । उन्होंने इस पश्र में यह बिचार ब्यकत किया था कि उस समय प्रचलित संस्कृत शिक्षा-प्रणाली इस देश को ग्रंधकार में ही रसेगी ग्रौर उन्होंने सरकार से ग्रनुरोध किया था कि वह गणित, प्राकृतिक दर्शंन रसायन ग्रादि को शामिल करने बाली ऐसी शिक्षा-प्रणाली शुरू करे, जो उदार हो ग्रौर लोगों को ज्ञान देने वाली हो । इसके लिए कुछ ऐसे प्रभावलाली लोग चुने जाएं, जिनकी शिक्षा-दीक्षा यूरोप में हुई हो। जहरी किताबों ग्रोर साधनों सहित एक कालेज मी खोला जाए। ईसाई धर्म के प्रेमियों ने हाउस श्रॉफ कामंस में 1813 ही में ग्रीर चाल्ल्स गांट ने 1792 में ही ग्रपने एक लेख में यह संकेत दिया था कि नैतिक दृष्टि से भी भारत में ग्रंग्रेजी शिक्षा जहरी है। 1775 में ही फिलिप फांसिस ने लार्ड तौर्ध को लिखा था कि प्रशासन द्वारा शंग्रेजी का लादा जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि भारतवासियों ने स्वयं अंग्रेजी की उपयोगिता को खूब समझ लिया है।

इस प्रकार म०काले के भारत ग्राने से पहले ही पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी ग्रॉर बेंटिक उचित ग्रवसर की ताक में थे । ट्रेवेल्यन ग्रौर बेंटक के बीच पहले ही इसके लिये साउ-गांट हो चुकी थी। इसके लिये ऐतिहासिक ग्रान्दोलन बहुत पहले से ही चल रहा था ग्रीर ईसाई-धर्म ग्रौर उपयोगिताबादी बिचारों ने तो इसे खास तौर पर प्रेरणा दी । इनके कारण भारत-वासियों में पहले से ही परिचमी शिक्षा-विज़ान के प्रति उत्सुकता जागृत हो चुकी थी और वे उसे जरुरी समझने लगे थे ।

## पशिचम श्रौर पूर्च

इसका ग्रभिप्राय मैकाले ग्रौर उनके टिप्पण का महत्व कम करना नहीं है । यह बड़ा जोशीला ग्रौर अंलकारिकता से पूर्ण था । उसका मूल विचार यह था कि परिचमी ज्ञान भारतीय ज्ञान से उच्च है । कविता, इतिद्धास, श्रज्यात्म, नैतिकता, सरकार--सभी वातों में भारत

यूरोप से बहुत पिद्धड़ा हुग्रा था। बेकन, शोक्सपियर, लाक, न्यूह एडम स्मिथ श्रौर बेंथम श्यादि की तुलना के लोगों का भारत सर्वथा ग्रभाव था । यहां कविता भावुकतापूर्ण थी इतिहास पुरा कथाय्यों पर ग्राधारित था, शिक्षा पुरानी पड़ गई थी, ग्रौर विंता बहुत पुराना था । जेम्स प्रिसेप जैसे लोग भी, जो प्राच्य-ीकिए का समर्थन करते थे, भारतीय शिक्षा की तुलना में पषिकन शिक्षा की उच्चता से इनकार नहीं करते थे, यद्यपि ब्यवहाति श्याधार पर वह परिचमी ज्ञात का प्रसार देशी भाषाग्रों माध्यम से करना चाहते थे। लेकिन मैकाले ने ग्रपने टिष्पण में लिक कि इन बोलियों में न तो साहित्य था ग्रॉर न वैज्ञानिक जानकारी ग्रों वे दरिज्र और ग्रपयवप्त भी थीं ग्रौर सार्वजनिक धन का दुरूपयोग है इतिहास, भद्दे दर्शंन ग्रौर भद्दे ग्रध्याटम के चिक्षण के लिये नहीं किया सकता था। मैकाले ने यह भी कहा कि स्वयं भारतीय परिचनी ज्ञान की मांग कर रहे हैं। यह वात एलफिन्सटन ने भी मानी मैकाले ने यह भी कहा कि भारत में शंग्रेज़ी किताबें पहले सुलना में ज्यादा विकती है ग्रौर संस्कृत श्रौर अ्ररबी किताबें खरीबा वाले तो विल्कुल मिलते ही नहीं । संस्कृत पढ़ने वाले छानों एक याच्चिका भेजी थी, जिसमें इनकी दुदरशा का वर्णंन था शी यह् कहा गया था कि उन्हें रोजगार नहीं मिलता था आर जनता की दुष्टि में उनका कुछ मूल्य न था । इस तर्क के विरुद्ध f अंग्रेज़ी के माध्यम बन जाने से देशी भाषाग्रों की क्षति होगी, मैकाने ने कहा कि हुमारा उद्देइय ऐसे वर्ग की सृष्टि करना होना चाहिये जो हमारे श्रौर हमारे द्वारा शासित करोड़ों श्रादमियों के बीच दुभाषिये का काम करें । यह वर्ग रक्त ग्रोर वर्ण में भारतीय हो, पर श्रभिर्दचि, बिचार, नैतिकता ग्रौर बौढिक दृष्टि है शंग्रेज़ी हों । देशी भाषाग्रों को सुधारने ग्रोर परिचमी विज़ान से पारिभाषिक शब्दों को लेकर उन्हें समृद्ध करने का काम हल इन लोगों पर छोड़ सकते हैं। ये लोग बीरे-धीरे इन भापाकीं को जन समूह तक ज्ञान का प्रसार कर सकने का उपयुक्त माध्यक बना सकेंगे ।

मैकाले को यह् ग्राश़ा थी कि बैंटिंक उसके द्वारा सुझाई गई दिशा में ही निर्णय करेंगे। यद्यपि उनको पूरा भरोसा न था। लेकिन मैकाले ग्रौर प्राच्य-वादियों के बीच सबसे बड़ा मतभेद यही था कि प्राच्यवादी चाहते थे कि देशी भाषाअ्यों के द्वारा ज्ञान का प्रसार किया जाएँ ग्रंग्रेज़ो कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती श्रौर अंग्रेज़ी के समर्थंबी की योजना श्रब्यावहारिक है । इन लोगों ने सरकार को यह सुझाया था कि त्रिटिशा सरकार को वस्तुतः संभव वात ही करती चाहिये श्रौर एक मह्रान् या बड़ी चीज़ नहीं । वह यह भी सोचते थे कि ग्रंग्रेज़ी रिक्षा से ग्रनेक छात्रों ओर्रौर श्रध्यापकों की नौकरिए ग्रौर वृत्तियां खत्म हो जायेंगी। लोगों में त्रिटिश राज्य विरुद्ध धामिक ग्राधार पर अ्रझांति बढ़ेगी, क्योंकि भारत में शिक्षा दी जाती है, वह धम से संबड्ड है । मैकाले एक बीच की गु ग्रन्त: कालीन ब्यवस्था नहीं, बल्कि स्पष्ट फैसला चाहते थे । उन्होंते ग्रपना बिन्चार साहसपूर्ण, स्पष्ट ग्रौर ग्रतिरंजित रूप में रखा और उसने उस मूनि भंजक की भावना ग्रन्तनिहित है, जो एक सुधारक का गुण औ्योट

एक ग्रालोचक का श्यवगुण है । उन्होंने श्यपना टिष्पण बेंटिक को देकर एक ऐसी स्थिथति वैदा कर दी, जब एक न एक तरफ फैसला करना वहरी हो गया ग्रौर उसका टालना संभव न रहा। बैंटिक ने वास्तविकता च्रौर स्थिति की गंभीरता को समझ्ञा ग्रौर मैकाले के विचारों से पूर्ण गह्हुति प्रकट की । मैकाले ने एक नई चीज़ पैदा की हो ऐसी बात नहों, पर उन्होंने एक ऐेसा सिद्धान्त पेश किया, जिसका न्यायिक श्याधार पर भी बप्डन मुखिकल था । यह कहना ग्रनुचित न होगा कि बेंटिक ने मैकाले के द्विपण में ग्रपनी ही बिन्चारधारा को प्रतिबिंबित पाया, भले ही उसमें जिस भावुकता का निल्पण था, वह् उन्हें न रुची हो।

बेंटिक ने श्रपना निर्णय 7 मार्च, 1853 को एक संकल्प त्रकाल कर दिया, जिसमें कहा गया थाः "कि न्रिटिश सरकार का महान् लक्ष्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य ओर्रोर बिज्ञान का प्रचार होना चाहिये । शिक्षा के लिये जो भी रकम खर्च की जाती है उसका अनुपयोग अंय्रंज्रीज़ी fिक्षा पर ही हो सकता है "। सरकार की इस प्रसावधान ग्रौर साहुसी नीति के विरोध में दो प्राच्यवादी जन-शिक्षण समिति से ग्रलग हो गए ग्रौर मैकाले उसके ग्रह्यक्ष हो गये । इंगलैंड के च्रधिकारी बंगाल में शिक्षा-योजना में परित्रवन्न के बारे में ग्रपने प्रदेश भेजने के लिये ग्रनिच्छुक थे ग्राँर होबहाउस ने ख्लास तौर पर मीकाले के टिप्पण की उत्तेजक ग्रौर बहुस खड़ी करने वाली शौली का अंक्षत किया ।

में नहीं समझता कि मैकाले के टिप्पण के ग्रलावा किसी दूसरे भी करकारी दस्तानेज ने भारतीय इतिहास के चित्र में इृतने महान् परिवर्तंन क्रिले हैं या उसके कारण इतने विचार-विमशं या इतने ऐविहासिक चिन्तन हुए हैं या इतनी बहनें छिड़ी है । मैं समझता हूं कि इसने भारतीयों डो और उनकी संस्कृति ग्रौर सम्यता को एक चुनाँती दी ग्रौर कुछ्ध भातीय आौर ब्रिटिशा इतिहासकार (खास तौर पर विसेंट स्मिथ ग्रौर मंकठोनेल) भी मैकाले की इस चुनौती से प्रभावित हुए ग्रार भारत के

प्राचीन इतिहास को पेश करने के लिये उन्होंने वहुत ही परिश्रम किया । साथ ही मैकाले के विचारों ने हमारे मन में यूरोपीय बिचारों और बिचारकों के प्रति एक श्रविइ्वास की भावना भी जागृत की । इसका फल यह हुग्रा कि हमारी ग्रोर से पूरे परिचम को विशूंद्ध भौतिकवादी वता कर उसकी निन्दा करने की और भारत की तथाकधित ग्राध्यात्मिक महानता का गैरव अ्रांकने की कोशिशा की गई । एडबर्ड थोमसन ने एक स्थान पर लिखा है कि महात्मा गांधी ने मी, जो कमी किसी के प्रति बुरी ब्वात नहीं कहते थे, मैकाले ग्रौर उसके टिप्पण की कुख्यात बताया है। हम यह भी बताने लगे कि किस प्रकार हमारी प्राचीन प्रणाली का लक्ष्य उदात्त भा, भले ही भ्राज बह हमारे लिये प्रखांसनीय न रहा हो।

## मैकालेचाद

सैकाले ने भारत में विटिदा राज्य की समाप्ति की जो भविष्यवाणी की थी, वहु सच्च हो चुकी है। साथ ही भारतीव बुद्विजीवियों के वारे में मी उसका स्वप्न सच्चा हुआ्या कि पहिचमी शि़क्षा ग्रौर विजान में पनपे हुए ये लोग अ्रपने सभी दोषों के बावजूद कला, चिन्तन, राजनीति श्रौर विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रर्गत दिखा रहे हैं । विचारों में वह उग्र उथल-पुणल ग्राई है, जिसने ग्रपर्परित्तनझील-पूर्व की धारणा रखने बालों को चाकित कर दिया है । जब मैं ग्रपने चारों गोर ऐसे लोगों को देखता हूं, जो सद्-ग्रभिप्राय वाले हैं, जो प्रजातंत, संस्कृति आौर विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी विचारों के प्रतित ग्राकरित रहते हैं, धारावाहिक ग्रंग्रेजी बोलते हैं, जिनका मस्तिएक विपुलं ग्रध्ययन अंर ग्रालोचना की सुदुद़ता के कारण विस्तृत हों चुका है। जो हुमारे पारंपरिक विश्वासों ग्रौर दृष्ट्रिकोणों की ग्रालोचना करते हैं ग्रौर हमारे समाज में शीघ्र ही परिवर्तन चाहते हैं-तो मैं सोचने लगता द्रू कि शायद मैं यह कहते हुए कोई गलती नहीं करता कि चारों ओर मानों मैकालेवाद की भाबना ही काम कर्ती हुई दिखाई दे रही है ।

## गांधी वाणी

## पुरातन और नवीन सम्यता

ग्राधुनिक सम्बता की एक खास सूती यह है कि ग्रादमी की जहर्नें ग्रनिशिचित ल्प से कई गुनो बढ़ गई हैं। दूसरी ग्रोर प्राचीन सभ्यता की खास विरोपता यह हैं कि इन जहरनों को श्रानवार्य रूप से एक अंकुश और संयम में कस कर रबा जाता हैं औँर उन पर वड़ी सल्ती के सधथ नियंग्रण रखा जाता है।

पशिचमी सभ्यता से मेरा विरोध खास कर यहीं है कि विना सोचे समझे ग्रंधाधुंध उसकी नकल की जाय ग्रौर यह़ नकल भी इस धारणा से की जाय कि एुशिया वासी इसी लायक हैं कि वे पईिचम से ग्राने वाली हृर चीज़ की बस नकल ही कर सकते हैं।

में ग्राध्युनिक सभ्यता का निशचम ही एक विरोधी रहा हैं और ग्रब भी हूं ।

हम परिचमी सभ्यता को जज्ब करने के माव्व सोस्ता ही क्यों बन जायें ?
(स्फुट)

## रास ग्रोर वृन्दनृत्य

गवावस्था उच्छ सलता की ग्रवस्था होती है ग्रौर युवकयुवतियों को ग्रबाध मिलने के ग्रधिकाधिक ग्रवसर प्रदान करना समाज के लिये हितकर नहीं है——जसी धारणायें ग्राज पुरानी पड़ गई हैं। विश्वबिद्यालयों के स्तर पर युवक-समारोहीं की एक परंपरा चलाई गई है। ये गुवक-समारोह युवक-युवतियों के स्वस्थ संपर्क के साथ-साथ विभिन्न भागों के युत्रों के एक स्धान पर एकत्र होने के कारण भारत की सामधजिक संसक्कृति को दृढ करने में सह्रायक होंने, ऐसी ग्राश़ा की जा रही है। इस साल मैसूर के युवक-समारोह में कुच्ध ग्रत्रिय घटनायें घट गईे, q₹ इ्स कारण सिद्धान्तत: इन रमाधोहों को गलत नही ठहराया जा सकता ।

पर इस समय हमारी इस घर्चा का उहृंक्य युबक-समारोहों की सTमान्य बात के ग्रोंचित्यघनीचिड्य का निण्णय करना नहीं है । नवंबर, 59 की 'मैंनकाइंड' में एक पत्र में एक संज्जन ने यह प्रशन उठाया है कि हमे ग्रपने वृन्द-नुल्ब या रासं की परुपरा को भी पुनर्जोवित करना चाहिबे । यह एक एसा विपय है, जिस पः हम लोगों का ध्यान ग्राक्रीत होना चाहियं । रामलीला ग्रौर रसलीला के रुपों में य्येक्षित सुधार करने की ग्राबइत्यता की बात 'संस्कृति' के पिद्धले ग्रंक में उठाई गई थी। नसलीला का जों रुप परंपरा से भ्राज बचा है: वह पार्सी श्येटर से इतना प्रभाबित है कि उसमें कुष्ण की विभिल लीलायें एक भोड़े नाटक के हूप में ही पेग की जाती हैं। एकाध नृत्य भी भरती के ही

होते हैं। कम से कम उनसे 'रास का नाम सार्यंक नहीं हो सकता। जब हम अ्यपनी संस्कुति के अनेक रूपों को पुनर्जीवत्रत कर्ने के लिये ग्रग्रसर हों रहे हैं तब चह सवंथा विचनरणोय ही है कि क्या 'रास' या 'वृन्द नृन्य' के कलामाध्यम को श्राज के प्रसंग में किसी रूप में फिं से पनपाया जा सकता है ।

अन्तन्राष्ट्रीय युबन-समारोहों में भाग लेने के लिये भारत से जो युनक जाते हैं, उन्हें इन बृन्द्र नृत्यों का ग्रम्यस्त न हांने से हिचक होती है, यही बातं 'सैनकाइंड' के उक्त पन्न में उठार्द गई है । उसका सुटाव है क्रि जहां हमने परिचम से श्रन्य ग्रनेक सांस्कुतिक परंपराग्रों को ग्रपनाया है, वहां हमें घे वालसुम नृत्य भी ग्रपना लेने चाहिये। इससे

युवकों का बड़ा ही स्वस्थ मनोरंजन होता है, ग्रादि ।

कारण कुछ भी हो, वालहुम नृत्यों की यह् परंपरा परिचम से हैमारे बड़े नगरों के तथाकथित उच्च समाज में प्रवेश पा चुकी है। बालरूम में ऊँचे दरजे के बापघरों में या बर्फ पर स्केटिगों भ्रादि में यह् भारत में भी एक जीवित संस्था बन चुकी है। फ्रव प्रश्न यही है कि क्या इसका किसी भी रूप में भारतीयकरण किया जा सकता है ? क्या रीक एं रौल या, 'जैज़' की जगह पर भारत्रीय ध्वनियों के साथ भी पे नृल्य पेश किये जा सकते हैं ? क्या इनको भारत के देहातों तक पहुंचाया जा रकता है ? क्या भारतीय लौकनृत्यों के साय द्नका सामंजस्य स्थापित किया जा संकता है ?
वं० हरिखांकर शर्मा को डो० लिट् 21 नवम्बर को हुए दीक्षान्त समारोह में ग्रागरा विर्वविद्यालय नेपं० हरिरांकर शर्मा को सम्मान में डी० लिट् की उपाधि प्रदान की है। पं० हीरिशांकर शार्मा पुरानी पीढ़़ी के एक उच्च साहिल्यकार हैं। बुजभाषा ग्रौर खड़ी बोली के कवि के ग्रतिरिक्त हिन्दी जगत् में वह ग्रपने नुकीले व्यंग्यों के कारण भी सुप्रसिद्ध हैं ग्रौर उन्हें 'हास्यरसावतार' तक कहा जाता है। एक एसे विद्धान् के अ्रभिनन्दन के लिये ग्रागरा विरनविद्यालय ह्मारे धन्यवाद का पात्र है ।

## प्रमुस कवियों के संग्रहों का प्रकाशन

बिहार की विद्यापति परिषद् ने एक योजना बनाई है, जिसके ग्रनुसार मैथिल-कोकिल विद्यापति के साहित्य का एक संग्रह तंयार किया जायेगा घंर उसे प्रकाशित किया जायेगा। अ्रनिनव -जयदेव विद्यापति की पदावली

के कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु श्रभी उनके बहुत से पद मीखिक श्रनुश्रुति में ही चल रहें हैं। परिषद् इन सभी पदों का एक यथासंभव पूर्ण और प्रामाणिक संग्रह्ट प्रकाशित करना चाहुती है । विद्यापति परिषद् को इस योजना के लिये बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद् का भी समर्थन प्राप्त है ।

महाकवि सूर के पदों के प्रकाशान के लिये ऐसी ही एक योजना की घोषणा ब्रज साहित्य मंडल ने की है । यह बोषणा सूर संबंधी एक चार दिन की गोष्ठी के उपरान्त को गई ।

इन दोनों ही योजनाग्रों का सर्वंन स्वागत किया जायेगा । जहां विद्यापति बंगला श्रौर हिन्दो के बीच की एक कड़ी हैं (यह् याद रहे कि बंगाल के साहित्यकारों नं घ्यनेक बार विद्यापति को बंग कवि प्रमाणित करने के प्रयत्न किये हैं), वहां सूरदास उस त्रजभाषा के सर्वोच्च कवि हैं, जों कभी समग्र मध्यदेश की राष्ट्रभाषा थी । हुम ग्राशा करते हैं कि ग्रन्य साहित्यिक संस्थायें भी ग्रागे ग्राकर ऐसे ग्रन्य महाकवियों के बारे में कार्यं करेंगी, जिन पर ग्रभी काम की काफी गुंजाइश है ।

## साहित्यिक श्रादान-प्रदान

'तास' के एक समाचार के श्यनुसार ग्राध्युनिक हिन्दी महाकवि सुमित्रानन्द्न पन्त की कुछ कविताग्रों का एक संग्रह मास्को से प्रकांशित किया गया है । ग्रधिकांश कविताग्यों का पूरापूरा रूसी ग्रनुवाद मी साय-साथ दिया गया है। मास्को का विदेशें साहित्य प्रकारान गृह समय-समय पर बिदेश्र के उच्च कोटि के साहित्यकारों की कृतियों हसी जनता के लिये उपलब्ध करता

रहता है । भारत के कई कविर्यं। कहार्नीकारों अंट जपन्यासुकारों की कृतियां ग्रब तक रूखं में प्रकाशित हो चुकी हैं।

यहृ 'प्रदान' की बात निःसन्देह ग्रभिनन्दनीयं है ओंर हमारे साहित्यकारों के एक दूसरे राष्ट्र की जनता को हमारी संस्कृति से परिचित करने में ये श्रनुबाद निशचय ही बड़े सहायक सिद्ध होंगे । इसके इस 'प्रदान' पर प्रसन्न होने के साथ ही हमें 'ख्यादान' के प्रशन पर भी गंभीर विचार करना चाहिले । भारतीय भाषास्यों में विदेशी भागाग्रों से श्यादान के रूप में जो कुछ ग्राया हैं, उसका अ्रधिकांश ग्रंग्रेज़ी से ही श्राया है । ग्रंग्रेज़ी के बाद दूसरा नंबर शायद रुसी भाषा का ही होगा । हम मानते हैं कि अंग्रेज़ी और रूसी विश्व की समृद्धतम भाषायें हैं, पर हमने इनसे जो कुछ ग्रब तक लिया हैं, उससे ही हमें सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये । फिर प्रइन विशव की दूसरी ग्रनेक भाषाश्यों से श्रादान करने का भी है। जिसा प्रकार दुनियां के विशवविद्यालय भारत-विद्या-वविशारदों की एक परंपरा पैदा करते रहे हैं, उसी' तरह हमारे विशवनविद्यालयों को भी श्रमेरिकी-विद्या-विशारद, मिस्र-विद्या-विशारद, हरसा-विद्या-विशारद ग्रादि की परंपरा खड़ी करनी चाहिये।

## श्रलतेकर श्रौर सारस्वत

भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र की दो महान् विर्भूतियों के निधन का समाचार हमें प्रायः साथ-साथ ही मिला । इनमें से पह्तली महान् विभूति डा० अ्रनन्त सदाशिव म्रलतेकर हैं, जो काश़ीप्रसाद जायसवाल ग्रनुसंधान संस्थान पटना के निदेशक थे। इसके पहले डा० ग्रलतेकर बनारस ग्रौर पटना विइवविद्यालयो में

प्राच्य इतिहास के प्रोफेसर रह चुके भे। डा० ग्रलतेकर भारतविद्या और विशोषत: मारतीय इतिहास तथा संस्कृति के एक श्रणाध बिद्वान् थे । उनके ग्रनेक ग्रंयों ने भारत के प्राचीन इलिहास योर संस्कृति के ग्रनेक पह्लुस्रों पर प्रकाइा डाला है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पर तो आपने श्रनूंे श्रंथ लिखे ही है, भारतीय सक्यता सें नारी का स्थान, पशिचमी भारत की ग्राम संस्थाझों का इतिह्यास जैसे विपयों पर भी ग्रापने पृथक् ग्रंभ लिखे हैं। राष्ट्रकूट, बाकातक, गुप्त ॠौर शिलाहार वंशों के बारे में भी

श्रापनें विशेष कार्यं किया है । डा० ग्रलतंकर की शोध-प्रवण प्रतिभा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंधकारपूर्ण कोनों पर विस्तृत प्रकाश डालने में विशेष रुचि लेती शी । वह सदैव एक मौलिक दृषिटकोण प्रस्तुत करते थे । डा० ग्रलतेकर के निधन से हमें जो क्षतिं हुई है, उस श्रभाव की निक्ट र्भविष्य में संपूर्ति कठिन ही जान पड़ती है ।

पं० केदारनाथ रार्मा सारस्वत संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वह घ्र० भा० संस्कृत साहित्य सम्मेलन के मेरुदंड के समान थे । राजहोखर की काव्यमीमांसा का ग्रनुषाद ग्रापके निर्देशान में बिहार

राष्ट्रभाया पर्रिषद् की ग्रोर निकला था, जिसका संत्वंन्र स्वाए किया गया है । ग्राजकल सारस्श जो परिषद् के ग्रनुरोध गुणाढ्य को वृह्त्कथा का ग्रनुवः कर रहे थे, जो दुर्भगियवश ग्रयूत रह गया । सारस्वत जी झ्रने संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के संपादः भी रह चुके हैं। सुपभातम्, बना षधि, रसायनसार ग्रौँ सारस्वकी सुषमा जैसे पत्रों का उन्होंन संपादन किया था । सारस्दक्रा जी के निधन में हमने संस्स्वक की सहज श्रौर लोकप्रिय शैली का एक उत्नायक ही नहीं, संस्कृ साहित्य के प्रच्चार करर्य का एक ग्रग्रणी नेता भी खो दिया है

भारतीप चिन्तन की इस प्रवृति के लिये भी कुछ स्थान चाहिये कि वह विशोष की अपेक्षा सामान्य के प्रति प्रधिक रुचि दिसाती है ।

## सांपूक्तिक श्यावाए

## भारतीय समाचार

इक्क ट्रे्ट का श्रतुवाद कार्यकम
नंशनल बुक ट्रस्ट के ग्रध्यक्ष धी चि० द्वा० देशमख़ ने हाल में बताया कि ट्रस्ट ने भारत की प्रमुख भाषाग्रों में ग्रनुवाद के लिये चालीस किताबें चुनी हैं। दुतरारी चालीस किताबें विचाराधीन हैं। जो पहलो पांच किताबें प्रेस में हैं, उनमें डा० राधाकुष्णन्市 ग्रन्थ 'कल्कि' के तेलुगु चौर मराठी हुपांतर हैं अ्रौर हिन्दो का उपन्यास 'ज्ञालामुख़' भी है। उसके बाद पं० नेहर के विर्व इतिहास की. झलक, डा० सी० बी० रमन के ग्रास्पक्टस ग्राफ साइंस, ग्रानन्द कुमार खामो के 'इन्ट्रोडकरान टू ड़ंडियन ग्राटं ग्रौर डा० होरी भाभा का ग्रणु शक्ति सम्बन्धी गन्थ ग्रनुनाद के लिये लिया जायेगा । (यूनेस्को) साह्ति्य ग्रकादेमी के पुरसकार
साहिंत्य श्यकादेमी के कार्यकारो मंडल की बैठक 5 दिसम्बर को प्रथान मंत्री श्री नेहु की ग्रब्यक्षता में हुई, जिसमें निम्न पुस्तकें पुरस्खुल की गई :-
(1) संस्कृत के चार ग्रध्याय (हिन्दी) ले० रामधारी सिह 'दिनकर' ।
(2) कलकत्तार काछेई (बंगला) ले० श्री के० एस० कररंथ।
(3) भारतीय साहित्य शास्त्र (गराठी) ले० श्री जी० वी० देशापांडे ।
(4) बड़ा बेला (पंजाबी) ले० श्री मोहन सिंह ।
(5) उर्दू ड्रामा गर स्टेज (उर्दू) ले० सैयद मसूद हसन रिजरी ।
लेखकों के ये पुरस्कार 13 फ़रवरी को नई दिल्ली में विशेष समारोह में प्रधान मंभ्री के जरिये दिए जाएंगे r (हि०7.12) राज्यों को गतिविधियाँ ग्रान्ध्र प्रदेशा
भारतीय भाषाश्रों का विकास
ग्रान्ध्र सारस्वत परिषद् के हाल का शिलान्यास करते हुये प्रो० हुमायून् कबिर ने 9 ग्रक्टूवर को हैदराबाद में कहा कि भारतीय भाषाग्रों में लोकप्रिय साहित्य का लिखा जाना बहुत जरूरी है । इसके लिये एक निश्चित योजना बनाई जानी चाहिये । (गेल, 12.10)

दुर्लंभ फ्ररबी ग्रत्थ
प्रसिद्ध ग्ररबी विद्धान् प्रो० मोह्म्मद निज्ञामुद्दीन के, जो उसमानियां विशवविद्यालय के प्राच्य प्रकाशान ब्यूरो के डाइरेक्टर है, रास्पादन में मोह्म्मद ग्रलबहूनी के प्रसिद्ध यूनानी चिकिक्सा ग्रत्थ का नया संस्करण निकाला जा रहा है । (यूनेस्को)

ग्रासास
भारतीय इतिहास कांग्रेस
सुप्रसिन्द्ध पुराविद्ध् डा० अ्रनन्त सदाशिव ग्रलतेकर ने उक्त कांग्रेस के लिये तैयार किये गये ग्रपने ग्रध्यक्ष-भाषण में, जो उनके भसामयिक निधन के कारण पढ़कर सुनाया गया, कहा कि नागार्जूनकोंडा की तरह श्रार्यहड़प्पा (ग्रनार्य) समस्या को सुलझाने ऐ लिये भारत सरकार को पचास लाख रुपये खर्च करने चाहिये गौर पुरातत्व विभाग की यह खास योजना होनी चाहिये । उन्होंने विशवविद्यालयों में गबेपणा केन्द्र खोलने का भी सुज्ञाव दिगा । (fि० 29.12)
प्रागिलिह्सस ॠौर इतिह्टस
उक्त कांग्रेस के लिये अपने संदेश में राष्ट्रपति डा० राजन्द्र प्रसाद ने कहा है कि प्रागितिहास काल का ग्रधिकांश इतिहास इनिह्रासकाल में लाने के लिये कोशिश की जानी चाहिये । ऐतिहासिक काल के बीच भी कुछ ऐसा समय है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं । (हि० 28.12)
उड़ीसा
भारत-विद्या संस्था की स्थापना
ग्र० भा० प्राच्य सम्मेलन के 20 वें ग्रधिवेशान के सभापति पद से भाषण देते हुगे डा० वी०वी०

मिराशी ने भारत सरकार से ग्रनुरोध किया कि वह शीघ्र ही केन्द्रीय भारतविद्या संस्था की स्थापना करे । उन्होंने झ्राशा व्यक्त की कि भारत सरकार ऐसी संस्था की नितांत भ्यावহयकता को देखते हुये शीध ही कदम उठायेगी। ऐसी संस्था की स्थापना तो राष्ट्रीय ग्रकादेमियों से भी ज्यादा महृत्वपूर्ण है । (fं०० स्टैं 4.10 )

उत्तर प्रदेशा

## मंगलाप्रसाद पारितोषिक

संवत् 2014 का व्यावह्रारिक विज्ञान संबंधी पारितोषिक डा० फूलदेव सहाय वर्मा को उनकी रचना 'ईख ग्रौर चीनी' पर देने का निर्णय हुग्रा है। यह पुरस्कार बारह सौ रुपये का है (हि० 28.12)

रूपकुंड क्षेत्र की सुरक्षा की श्रावइयकता

मानवरिज़ान विभाग के श्रध्यक्ष श्री डी० एन० मजूमदार ने, जो रूपकुंड झील की रहस्यमय ग्रस्थियों के बारे में काफी समय से श्रनुसंधान कर रहे हैं, इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन ग्नस्थियों की सुरक्षा जरूरी है । श्री मजूमदार ने प्रतिवेदन में कहा है कि इन श्रस्थियों में मुंह की हड्डी इतनी बड़ी है कि साढ़े छ: फीट लम्बे श्रादमी की ही हो सकती है। (हि 31.10 )

## नागरी लिवि

प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दीक्षान्त समारोह में भाषण करते हुए पंजाव के राज्यपाल श्री गाडगील ने कहा कि भाषा संबंधी सभी विवादों का हल देवनागरी लिपि का पूरे देश में श्रपना लिया जाना है । भाषा श्रौर लिपि में ग्रनिवार्यता का संबंध नहीं है। (fिं० 4.1)

प्राषीन संसकृति में शोध के लिये संस्था

श्य० भा० काशीराज ट्स्ट्ट ने प्राचीन भारतीय संस्कृति शोध कार्यं के लिये एक संस्था स्थापित करने का निर्णंय किया है । यहु संस्था दुनियों की प्राचीन संस्हृति का तुलनात्मक ग्रध्ययन भी करेगी। कारी नरेश ने तुलसी के रामचरितमानस का एक प्रामाणिक संस्करण निकालने के लिये 50,000 रुपये का दान दिया है । इस निवि की व्यवस्था उक्त ट्रस्ट ने ग्रपने हाथ में ले ली है। उकत योजना के श्यन्तर्गत हिन्दी साहित्य के ग्रन्य कई ग्रत्थों को भी प्रकाशित किया जायेगा। (स० स्टें 18.10)
संगीत श्रौर प्राचीन संसकृति
प्रयाग संगीत समिति के दीक्षान्त समारोह में भाषण देते हुये काइमीर के वाणिज्य व उद्योग मंगी श्री इयामलाल सर्राफ ने कहा कि संगीत हमारी प्राचीन संस्कृति की एक महान् निधि है। ग्राज ग्रामोफोन, रेडियो ग्रौर टेलीविज़न के कारण संगीत सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। (ली० 19.10) श्री गिरि व श्री हरिशांकर शार्मा को पदवी

ग्यागरा विशवविद्यालय ने 21 नवम्बर को ग्रपने दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री वी० बी० गिरि को एल० एल० डी० की भौर हिन्दी के लेखक व पम्नकार श्री हरिशंकर शार्मा को डी० लिट् की सम्मानसूचक पद्दवियां प्रदान कीं। (हि० 23.11)

कुमाऊं के लोकननृत्य
कुमाऊं के लोक नृत्यों को पुनर्जीवित करने के लिये नैनीताल के भारतीय केन्द्र ने स्तुत्य

कार्य किया है । उसने कई ऐं नृत्यरचनायें तैयार की हैं नृत्य के श्राधुनिक नियमों ग्रनुकूल होते हुये भी पुराने लो नृत्यों पर श्याधारित हैं। (ई० ए 7.12)

सूर गोष्ठी में सूर साहिट्य प्रामाणिक प्रकाइन का निरक

मथुरा में नबम्बर सन् 195 को एक चार दिवसीय सूर गोष्ट श्रायोजित की गई । इस सेमिना में एक सूर संग्रहालय की स्थापत श्रौर सूर साहित्य के प्रामापिए ग्रंथों के प्रकाशान पर विचार किए गया । सूर साहित्य के संश्र सम्पादन ग्रौर व्यवस्था के लिं 21 सदस्यों की एक परिषद् गठन किया गया, जिसमें सवंकण धीरेन्द्र वर्मा, हजारीप्रसए द्विवेदी, वासुदेव शरण ग्रग्रवाश सत्येन्द्र, माताप्रसाद गुप्त, गा नगेन्द्र एवं गोपाल प्रसाद ब्याड के नाम उल्लेखनीय हैं । हु पिडारा इस परिषद् के संयोजक नियुक्त किये गये हैं। इस गोष्ठीं यह भी निर्णय किया गया है ी़ मथुरा में एक सूर संग्रह्तलय की स्थापना की जाए। (हि० 10.15 उर्दू के लेखकों को राजकीध पुरसकार

उत्तर प्रदेशा सरकार ने बौँक्र उर्दू लेखकों को उनकी सवोँत्र कृतियों पर 6,750 रुपयों पुरस्कार वितरित किये हैं

एक हजार रुपये के पुरसकाए प्राप्तकर्त्री :-

1. श्री एस० सबहउदी़त् अ्रबद्दुरंहमान (सिवती एकेदेमी, ग्राजमगढ़)
2. श्री सैयद मसूद हमन रजवी, (भ्रदबिस्तान, दीन दयाल रोड लखनऊ:) हैं
इसके ग्रतिरिक्त साढ़े सात सौ रुपयों के तीन पुरस्कार म्रोट ढाई सौ रुपयों के झ्राठ पुरस्काए

वितरित किये गथे है । (दि० 5.12)

केरल
सिसकों संबंबी प्रकारान
केरल के पुरातल्व विभाग ने केरल के निक्षों पर एक विवरण पुस्तिक्ष प्रकाशित करने का निच्चयय किया है । इसमें केरल के विकों के विकास-र्परिणामों और ऐंनिद्हारिक मह्त्त्वों की विस्तृत जानकारी दी जायेगी (ंृं० 22.12)

दिली
संब् भबन में तिन चित्रों का प्राबरण
अंन्द् भवन के केन्द्रोय कष्ष ने 16 दिसम्बर को राष्ट्रपपि छु० राजेन्द्रम्ससाद ने ह्वर्गीय मो० ग्रमुल कलाभ ग्राजाद, भीमती सरोजिनी नायड्ड ग्रीर धी विजय राप्रवाचार्य के चित्नों का संसद्-्नदस्यों के समक्ष घ्रावरण किया। इस अ्रनसर पर उ्होंने और नेह्टू जी ने तीनों नेताग्रों की देश सेबा और लाबीनता ग्रान्दोलन में योग का हृद्यस्पर्की चिं्रण किया । राए्ट्रपति ने दो उपर्पिथत चिश्रकारों अंकी़ी के० के० हेवर ग्रौर शी ए० पी० सन्ज़ानराज को फूलों के तुच्छे दिये । समारोह में प्रधान मंगी भी नेहृ区 ने कहा कि ऐसे र्याित वास्तव में राजनीति के त्रा को ग्रपने ग्रादर्शां से डठाते है। हमें गर्वं होता है कि उन लोगों के साश्र काम करने का हमें तोभाग्य मिला। (दि० 17. 12')
पंतावी कवि को अंद्धांजल्ति
नई दिल्ली में 5 दिसम्बर को हाइएक सभा में पंज़ाबी संत कवि गई वीर्रसिह के 87 वें जन्म दिस् पर अन्ननेक विरिशिए व्यक्तियों ते जकी रचना की प्रघंसा की। त्रो० हुमायून् करिवर ने कहा कि गरा बीर्ररिएह ने जो कुछ दिगा है,

उसका स्थायी महत्त्न है। भारतीय भापाश्यों के विकास पर महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी भापाग्रों के जानने वाले प्रत्येक व्यक्षित को यह शापथ लेनी च्राहिये कि वह कम से कम एक विदेश़ी ग्रस्थ का एक प्रादेशिक भाषा में ग्रनुवाद करेगा । भारत के मुख्य न्यायाधीश श्नी बी० पी० सिन्दा नें कहा कि भाई बीरसिंह ने पंजाबी भाषा को बहुत समृद्ध किया है । (हिं० टा० 6.12)

## वियतनाम का संर्कृतिक दल

वियतनाम से ग्राए हुए सांस्कुतिक दल ने 5 दिसम्बर को नई दिल्ली में संगीत, लोकरीत तथा नृत्य के रोचक कार्य-कम उपस्थित किग्ये। मधुर संगीत ने दर्शांकों को मुगध कर दिया 1 सांस्कृतिक शिष्टमण्डल ने सप्रू हाउस में बौने दो घण्टे का सरस और मनारंजक नृत्य प्रस्तुत किया। अ्रागे भी कार्यं-कम हुग्रा, जिसमें छात्रों के लिये टिक्टों की रियायत कर दी गई । इन प्रदर्शनों से एकत्न घन प्रधान मंत्रो के राष्ट्रीय सहाबता कोष में दिया गया (हि० 6.12)

## देधनागरी लिfि

अ्र॰ भा० देवनागरी प्रचार सम्मेलन के लिये दिये गये सन्देश़ में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ते सभी भापाग्रों के लिये देवनागरी लिपि 方 प्रच्चलन को बढ़ाने का स्वागत किगा। उन्होंने कह्ता कि समान लिभि का विकास भारतीय भाषाश्रों के विकास ग्यौर समृद्धि के लिये सब्रसें ज्यादा ठोस ग्रीर रचनात्मक कदम है । (हि० 2.1)
नाठक विद्यालय के लिये सोवियत पुस्तके

श्रखिल खस रंगमंच सोसाइ्टी की ग्रोर से भारत स्थित सोबियत दूतावास के सलाहकार ने 7 दिसम्नर को सोनियत रंगमंच कला
₹ सिद्धान्त श्रोर इतिहास सम्बस्थी कुछ पुर्तर्के नेशनल रकल श्राफ ड्रामा श्रीर एशियाई थ्येटर संस्था को भेंट में दीं। (रटेढ० 8.12) रूस की प्राचीन याइ्मार-प्रदश्शानी - केन्द्रीय वैजानिक ग्रनुसंधान ग्रौः सांस्कृतिक कार्य मंत्रीं प्रो० हुमायून् कबिए ने गुक्रवार को 'फाइन ग्यार्टम् सोसाइत्री' के कलाकक्षों में 'हस की प्राचीन यादगार' शीर्षंक प्रदर्शानी का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसी प्रदर्शानियों से भारत भौर रूस एक दूसरे के ग्रधिक निकट ग्रा सकेंगे। इस समय रूस के निम्मीण कला विशेषज्ञ प्रो० गोरी ने बताया कि प्रदर्शंनी में एस में नी काताब्दी से हो रहें निमाण कामों की फोटो-झांकियां है । ( हिं 20.11)

## ज्योतिष कालेज

संस्क्कित रिरार्च की ग्रनुसंधान समिति के ग्रध्यक्ष, संसद् रादर्य महाराजा मानఫेन्द्र शाह़ ने कहा कि झीज्र ही एक कालंज खोला जायेगा, जिसमें ज्योतिप शास्त्र की कक्षाये ली जायेंगी। इस संस्था ने जनता के ग्राग्रहै पर जन्म पन्रों, टेवे अर्रौर वर्ष फल को बैज्ञानिक छंग से तैयार करने की योजना बनाई है । ज्योनिष में धनुसंधान करने के लिये एक हजार कुंडलियां 29 फरवरी, 1960 तक रजिस्टर की जायेंगी।

संस्था का श्रपना भवन होगा जिसमें कालेज पुस्तकालय ग्रैर छाव्रावास ज्योतिष छान्नों के लिये होंगे । संर्था 'बटेइवर सिद्धान्तं' और 'चन्द्रमा का स्वाध्याय' नामक पुस्तकं प्रकाशित कर रही है, और उसने एक मासिक पत्रिका ज्योतिष विज्ञान भी निकाली है (टि० 8.12)

## इृत्टा का मुस्यालय

₹णि्डयन पीपुल्स धियेटर एसोसियेशान ने ग्रपना मुख्यालय

कलकत्ता से दिल्ली लानें ऋ फैसला किया है । राज्यों की समितियों से कहा गया है कि वे हर राज्य में पूरे समय्र काम करने वाले नाट्यदल स्थापित करने के तरीके खोजें । यह निर्णय राष्ट्रीय प्रशासी समिति ने किये हैं । (हि० स्टे० 29.10)

## हस्तकला सप्ताह श्रौर प्रदर्शानी

पांचवें श्रखिल भारतीय हस्तकला सप्ताह ग्रौर प्रदर्शानी की परिसमाप्ति पर दिल्ली के चीफ कमिशनर शी झ्रानन्द दत्तात्रेय पंडित ने कहा कि कला के बिना जीवन नीरस हो जाता है। मशीन युग में हस्तकला की वस्तुश्रों को प्रोस्साहन देकर ही कला को जीवित रखा जा सकता है । श्री पंडित ने, जो 16 दिसम्बर को केन्द्रीय निर्माण, श्रावास ग्रौर संभरण मंग्रालय में संयुक्त सचिव का पद संभाल रहे है, झ्रागे कहा कि श्रपने घर को सजाने और दैनिक व्यवहार के लिये हस्तकला की चीजें ही खरीदनी चाहियें ।

प्रारंभ में दिल्ली उद्योग सलाहकार बोर्ड के ग्रध्यक्ष डा० युद्ववीर fिंह् ने बताया कि इस सप्ताह में तीस-चालीस हज़ार व्यक्तियों ने प्रदर्शॉनी देखी श्रौर इस इम्पोरियम में दस हजार रुपये की चीजें बिकों । (हि० 15.11)

संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् का निबन

संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् श्री केदारनाथ झार्मा सारस्वत का 5 दिसम्बर को ईर्विन श्यस्पताल में शिर की नाड़ी फट जाने से देहान्त हो गया। स्व० केदारनाथ रार्मा ग्र० भा० संस्कृत साहिल्य सम्मेलन के पुनर्गठकों में से एक थे । पिछ्कले दिनों श्राप केन्द्रीय संस्कृत मण्डल के सदस्य चुने गये थे । साठ वर्षं की अ्रवस्था में

भी भाप इन दिनों कथा सरित्सागर का हिन्दी श्रनुवाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के लिये कर रहे थे, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। (न० टा० 7.12)

> पंजाब

## पुराने युग में मनुष्य

शिबालिक पहाड़ियों के भूतत्वीय ग्रध्ययन से पता चलता है कि भारत में पुराने जमाने के मनुष्य रहते थे। ऊपरी शिबालिक की चट्टानें निच्चले प्लिस्टोसीन वर्ग की हैं जिनका समय लग़भग दस लाख वर्ष पूर्व है, इनमें कुछ स्तनपायी जन्तुश्रों के फासिल ग्रवरोष मिले हैं। (फी० प्रे० ज० 23.10)

चंडीगढ़ में साहित्य भवन की योजना

पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चंडीगढ़ में साहित्य भवन बनाने का प्रस्ताव किया है । भवन में पुस्तकालय, खुला रंगमंच, माइकोफिल्मिग ग्रौर टेप रिकाडिग का विभाग बनेगा ग्रौर हिन्दी, पंजाबी श्रोर उर्दू भाषाग्रों के विकास के लिये $1,13,00$ रुपये, लेखक कोष के लिये, एक लाख रुपये ग्रौर चार दक्षिणी भाषाग्रों, दो एशियाई भाषाग्रों और छ: यूरोपीय भाषाग्रों के म्रध्ययन के लिये दस लाख रु० छाग्रवृत्तियों के रूप में रखे जायेंगे। (हि० 22.10) बंगाल
एशियाटिक सोसाइटी का भवन
केन्द्रीय वैज्ञानिक ग्रनुसंधान ग्रौर सांस्कृतिक कार्य मंश्री प्रो० हुमायून् कबिर ने 7 नवम्बर, 1959 को एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के भवन की नींव रखी। सोसाइटी का जन्म 1784 में हुग्रा था। प्रो० कबिर ने कहा कि भारत में कुछ विरोष महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सांस्कृतिक

सफलताएं सोसाइटी के क से ही मिली हैं। (स्टे० 8.1 चितरंजन दास की जीवनी
'भारत के निर्माता' माला जो केन्द्रीय सरकार के तत्वाकः में निकलेगी, पहली पुस्तक देखाल चितरंजनदास के ऊपर होरी देशबन्धु के नवासीवें जन्मन्राँ पर एक समारोह में प्रो० की ने उक्त पुस्तक की प्रूफ उसके लेखक डा० हेमेन्द्रनाथ गुप्त को भेंट दी । (स्टे 7.1
ताड़पन्न लिखित वेद की है प्राप्त

संस्कृत कालेज, कलकत्ता श्रनुसंधान विभाग के दुर्गंमोहन भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने झ्रथर्वंबेद की पिप्यह टीका की ताड़ के पत्ते पर लिख हस्तलिखित लिपि का पता लका है । यह लिपि वालासोर कि (उड़ीसा) के मकण्ड गांव है । सन् 1873 में पिपष्ट टीका काइमीर में पाई गई और अ्रभी तक श्रथवर्वेद की टीकाग्रों में से केवल दो टीक झौनकीय तथा पिप्पलाद हुई हैं (हि० 12.11)

## टंगोर विइवविद्यालय

साहित्य नाटक, नृत्य संगीत जैसी सांस्कृतिक विधियों को प्रोत्साहन देने के कलकत्ता में टैगोर विश्वविद्या की स्थापना की जाएगी ।

इस उद्देश्र्य के लिये बंगा सरकार ने कवि टैगोर के पुर्ता मकान का एक भाग प्रा करने का निर्णंय किया है (न० भा० 6.12)
बंबई
सं० ग्राप्टे के कार्य की सरा राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद स्व० श्रिसिपल वामन शिकरा श्राप्टे के, जिन्होंने साठ वर्ष अंग्रेज़ी कोष तैयार किया ष

प्रयलों की सराहना करते हुए कहा कि संक्हुत के महान् बिद्हान् के पर्रति श्रादर प्रकट करना उचित ही है। ऐसे कोष संसार में सर्वंन्र ज्ञात के ल्रोत हैं घौर ऐसे कोषों ते श्रनुतुंघान कार्य में बड़ी मदद मिनती है। (निं० 4.11)
मेबक की प्रिय कुर्सी का दाह संक्षार
भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार ल०० गो० स० (नानासाहेब) सरदेसाई की श्रन्तिम इच्छा के अंनुपार उनकी ग्राराम कुर्सी का भी दाह-संस्कार कर दिया गया । लेब्कक ने यह इच्च्धा व्यक्त की थी कि उनकी प्रिय कुर्सी,四 पर बैठ कर उन्होंने सत्तर सें बितायें हैं, उनके शारीर के साथ ही बता दी जाय। (दि० 9.12) विहार

## जा० घ्यततेकर का निधन

जायसावाल रिसन्ं इंस्टोट्यूट्ट के छाइ़ेंक्टर श्री ग्रनंत सदाशिव फ्रततेकर का पटना के मैंड्िकल कालेज के घंस्पताल में 20 तवम्बर को देहावसान हो गया, अनक़ी ग्रायु 62 वर्ष की थी। जायसवाल संस्था में ग्राने से पहले वहृ कई वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास ग्रौर संस्हुति के प्रोफेतर रह चुके वे ।
डा० श्रलतेकर के प्रति सम्मान प्रकृ करने के लिये पटना विश्रविद्यातय से सम्बन्धित सभी लिक्षा संस्थायें एक दिन के लिये बंद रहंं । (हि० टा० 26.11) नालन्दा में कालिदास कालीन चित्र पदना के श्रायकत्त श्री एक० बी० तोहीी ने बिहार युवक होस्टल संप की एक बंठक में बताया कि नाबन्द्ध के एक वैष्णव मन्दिर में उन्होंने कुछ ऐसे पत्वर देखे हैं, जिनमें कालिदास की पुस्तकों के दृय श्रंकित हैं। उन्होंने कहा

है कि ये चित्र छठी शताब्दी के जान पड़ते हैं भौर इनमें ककुन्तला भ्रौर पंचतंत्र प्रादि के कुछ दृखयों का मनोहर चिश्रण किया गया है। बैंक की ग्रध्यक्षता बिहार विरववविद्यालय के उपकुलपति डा० दुखनराम ने की । उन्होंने नलन्दा में एक विरबविद्यालय स्थापित करने का मुझाव भी दिया। (fि०० 7.12)
विध्रापति के साहिएय का सं प्ट
श्रौर प्रचार
विद्यापति 15 वों शताब्दी में fमधिला के महान् कवि, दार्शिनिक भ्रौर छतिहात्तज माने जाते हैं । उनकी अ्रधिकांश रचनायों में राथा-कृष्ण ग्रैर गौरीशांकर को संबोधित किसा गया है। बिहार विद्यापति-परिषद् उनकी रचनाश्रों के संग्रह श्रौर प्रचार के लिये सतत प्रयास कर रही हैं ग्रौर बिहार सरकार की राष्ट्रभापा परिखद् भी उनकी रचनाओ्रों का संग्रह प्रकाशित करने के लिये योजना बना रही है । (दिं० 21.11)

## पांडलिियों की प्रदर्रांनी

उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइन्रेरी पटना के तत्वादधान में 3 दिसम्बर 1959 को फारसी भापा की लगभग एक हजार पांडुलिपियों की पदरशंनी का श्रायोजन किया गया । यह प्रदर्शर्नी बिहार में ग्रपने ढंग की ग्रनूनी हैं। प्राच्चीन पांड़लिि की सुन्दर एवं ग्राकर्षक लिखाबट को देख कर दांतों तले श्रंगुली द्वानी पड़ती है । बहुत सी पांडुलिखियां ऐसी प्रतीत हीती हैं: मानों वे कल ही लिखी गई हों । उनमें बहुत सी हिन्दी कवितायें हैं, जो फारसी लिषि में लिख़ी गयी हैं। । ये पांडुलिकियां इमाद, मीर ग्रली, रसीद देहलबी, शााहनहां, मिर्जा गुलगनी, सुरखीद श्रली व जबाहृरमल श्रादि प्रसिद्ध

लेखकों एं कवियों की हैं। (न० टा० 4.12)

## मूर्तयों की चोरी

गया में 8 दिसम्बर को पुलिस ने एक लड़के को चौक के निकट एक मंदिर से लगभग तीन सेर वजन की मfत चुरा कर भागते समय गिरपतार किया । (न० टा० 9.12)

## मद्रास

## लेखक-सम्मेलन

देश्श की विभिन्न प्रादेशिक भाषात्ञ्रों के साहिल्यि की प्रग्गति पर विच्चर विमर्शां को लिये देत्र भर से दो सी से ग्रधिक लेखक मद्रास में एकभ हुए।

17 दिसम्बर को पांच दिवसीय अ० भा० लेखक सम्मेलन का उद्धाटन करते हैए डा० सी० पी० रामस्वामी ग्र्य्यर ने कहा कि श्राजकल भारतीय लेखकों में प्रवृत्ति परिचमी विन्चारधारा ग्रपनाने की हो गई है । साहित्य की प्रर्गति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि संतोष की बात है कि भारतीय लंसकों ने थमें, सच्चाई शौर सहिण्णुता की विचारधाराग्रों को कायम रखा है । (न० भा० 19.12)
नाटक सम्बल्धी गोळ्ठी
मह्रास राज्य के संगीत नाटक संगम ने ग्रपनी पहलली नाटक सम्बन्धी गोष्ठी 4 श्रव्यूर, 1959 को ग्रायोजित की। चर्चा चार घंटे तक चली। धी टी० के० षग्मुखम् ने नाटक की सामान्य समस्याश्रों की चर्चा की। वारह् वक्ताग्रों ने गोष्ठी में भाग लिया (हिन्दू 8 10)

## मध्य प्रदेश

## कालिदास जयन्ती

नवम्बर मास में मध्य पद्रदेश के उज्जनन नगर में कालिदास जयन्ती समारोह बड़े उत्साहपूर्वंक मनाया गया। 12 नवम्बर को कालिदास

वाषिक समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने महाकत्वि कालिदास को श्रद्धांजलि ग्र्िपित करते हुए कहा, "कालिदास विशव के महाकवि हैं और इसमें मुझे तनिक सन्देह नहीं कि उनकी भाषा में चुस्ती ग्रौर गठन है। कवियों में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता ।" इसके श्रागे उन्होंने कालिदास के मोहक साहित्य की चर्चा करते हुए बंताया कि जर्मंन कवि गेटे कालिदास से प्रभाबित था। कालिदास के साहित्य के ग्रनुवाद पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि कालिदास के शनुवादों में फर्क नहीं मालूम होता ।

इस घ्यवसर पर मथ्य प्रदेश कला परिपद्ध द्वारा महाकवि कालिदास की श्यमर कृति 'राकुन्तल' के ग्राधार पर जो चित्र प्रदर्शंनी ग्रायोजित की गई थी, उसका पुरस्कार वितरण श्री नेहरू के द्वारा सम्पन्न हुम्मा । मध्य प्रदेशा के शिक्षा मंम्री डा० शंकर दयाल शार्मा ने यह ग्राशा करते हुए कहा कि कालिदास का समारोह् उज्जैन में उसी प्रकार प्रति बर्ष मनाया जाता रहेगा; जिस प्रकार इंग्लैंड में ऐोभसपियर का समारोह मनाया जाता है । (हि० 12.11)
मंदिर से प्राचीन मूलययों की चोरी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के विभिंन्न संग्रहालयों से मूतियां श्रीर श्रन्य वस्तुएं बहुत बड़ी संख्या में चोरी चलो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश से चोरी यौर निर्यात की गई वस्तुग्रों को जब्त किया है। कुच वस्तुएं ग्रागरा में पकड़ी गई हैं। मध्यप्रदेशा सरकार ने घ्यादेश दिए हैं कि प्राचीन मूर्तियों के चोरी जाने के सम्बन्ध में कार्यंवाही की जाय। (हि० 2.12) मैसूर
बंगलौर में राब्ट्रीय रंगशाला मुख्य मंत्री श्री बी० डी० जट्टी

ने बताया कि बंगलौर में श्रगले दो साल के ग्रन्दर ही एक सुसजिजत राष्ट्रीय रंगशाला बन जायेगी ! इसलिये केन्द्रीय सरकार ने लगभग दो लाख रूपये का अ्रनुदान दिया है । (ड० हे० 20.10) भारत की सांस्कृतिक एकता

ग्र० भा० बंगला साहित्य सम्मेलन का बंगलौर में 25 दिसंबर को उद्धाटन करते हुए गांधी स्मारक निधि के प्रधान डा० रा० रं० दिवाकर ने कहा कि यदि सांस्कृतिक एकता ग्रौर राष्ट्रीय घ्यनुशासन को शिक्षा का ग्रंग न बनाया गया तो देश में यूरोपीयता की ह्वा चल जाने का खतरा है । (हि० 28.12)

समाज के पुर्नानर्माण के लिये ग्रथक प्र यरन ग्रानइस्यक

कर्नटिक विझवविद्यालय में दीक्षान्त भापण देते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि संस्कृति उस जीवन निधि का नाम है जो ग्यतीत की पीढ़ियों का वर्तम मान पीड़ियों से सम्बन्ध जोड़ती है । उन्होंने बताया कि शब्ति के जिस स्रोत ने राष्ट्र को जीवित रबा है ग्रौर समय के कठोर प्रहारों के बाबजूद समाज को विच्छिन्न होने से बचाथा है, वह् लोत ग्रभी ज्यों का त्यों है । परन्तु उर्वरा भूमि से कम फसल प्राप्त करने पर कौन प्रसन्न होगा ? इसी प्रकार हमारी समृद्ध संस्कृति का भी हममारी ग्राज की गरीबी और कष्टों से मेल नहीं बैठता ।

स्नातक बनकर जाने वाले छात्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रापने जो कुछ्ध शिक्षा या संस्कृति हासिल की हैं, उसे समाज तक पहुंचाइये । घ्राशा है कि श्राप लोग श्यवने को भारत की स्वतंग्रता, एकता अौर प्रतिष्ठा का दृढ़ रक्षक सिद्ध करेंगे, क्योंकि समाज

के निर्माण के लिये श्रथक परिय की आवश्यकता है (fि० 4.11

राजस्थान
फठपुतली श्रौर कच्छी घोड़ी तु फलायें

भारतीय लोक कला मा की घ्योर से ग्रायोजित पांच दिवसी कठपुतली ग्रीर कच्छ्धी घोड़ी है समारोह्ह में नवम्बर के दूसरे सदा में राजस्थान के मुख्य मंं्री सुखाडिया ने कहा कि श्रणा पुरानी लोक कलाग्यों का सुछा ग्रौर विकास करना जहँ है, परन्तु उनमें ऐसे परिसन न किये जाएं, जिनसे उनकी तों कला ही नष्ट हो जाये ।

इससे पूर्ब केन्द्रीय मंश्री प्रों हुमायून् कबिर ने मनुष्य जीवनः मनोरंजन की श्रावइयकता महत्व पर बल दिया ग्रौर कह कि सिनेमा अ्यादि जैसे मनोरण के साधन तो ग्रभी बने हैं, परल कंठुतलियों श्यौर कच्छी घोकिये के नृत्य तो मनोरंजन के बनुत्व पुराने साथन हैं ग्रौर पुराने है में इन्होंने काफी उन्नति की थी उन्होंने कहा कि ये मनोरंजन सस्ते ग्रौर सादे साधन हैं, जिनकें ग्रधिक दौलत की जहुरत नहां पड़ती ।

प्रो० कबिर ने भारतीय लोक कला मंडल को सह्रायता के तोर पर पांच हजार रुपये देने की घोषणा की । इसमें एक हजाए का पुरस्कार समारोह के सवके ग्रच्छे कठपुतली प्रदर्शंन के लिखे ग्रौर एक हजार रुपथे का एक ग्रौर पुरस्कार सबसे ग्रच्छी 'वेरायटी ग्राइट्म' के लिये दिएा जाएगा । (हि० 18.11)

वैदेशिक समाचार यूनेस्को<br>रबीन्द्र शताबन समारोह्ट<br>यूनेस्को के सांस्क्तित कामे कलाप के डाइरेक्टर डा० श्रार०

संलाट ने एक भट में प्रो० हुमायून् कबिर से कह्रा कि उक्त समारोह के सिलसिले में यनेस्को टैगोर की कृतियों का एक संग्रह् निकालना चाहता है, एक टैगोर सप्ताह आयोजित करना चाहता है, यूनेस्को कोरियर का एक विरोषांक निकालना चाहता है श्रौर 1961 की सर्दयों में एक साहित्यिक गोष्ठी ग्रायोजित करना चाहता है। (टा० इँ० 21.10)

ग्रास्ट्रिया
बारहवां पुस्तक सप्ताह
राष्ट्र्य्यापी आ्राधार पर बारहवाँ श्रास्ट्रियायी पुस्तक सप्ताह 7 है 15 दिसम्बर, 59 तक स्नाया जा रहा है। तीस पुस्तक प्रद्शर्जियां ग्रायोजित की जा एही हैं। पुस्तक प्रकाशन की दृष्टि से श्रास्ट्रिया का स्थान दुनियां में छठा है (न्यू० ग्रा० 10.11) इजराइल

## फिलहारमोनिक वाद्यवून्व

इजराइल का फिलहारमोनिक वाद्यवृन्द शगले साल भारत श्रौर जापान में ग्रपने प्रदर्शान दिखायेगा। (न्यू इ० 1.11)
उत्तरी श्रफोका
संसार की एक प्राचीन सक्यता की खोज

पता चला है कि उत्तरी अ्रफीका की फेंच संस्था के प्राग-ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के मुखिया ने प्राचीन सभ्यता के कुछ ऐसे चिन्ह खोजे हैं, जो शायद संसार की सबसे प्राचीन सक्यताग्रों में से एक है । पुरातत्व वेत्ताय्यों के ग्रनुसार उस युग के बहुत प्राचीच होने का श्रनुमान है। दल के मुखिय। का उद्हेश्य यह जानना भी है विं यातायात के साधन रेगिस्तानी इलाके में कैसा काम देते हैं। दल के पास चौदह् गाड़ियों के प्रतिरिक्त एक छोटा वायुयान श्रौर

एक हेलीकोप्टर भी है ( हि० 23.11)

चीन
हिन्दी व्याकरण में संशोधन
चीनियों ने हिन्दी के व्याकरण को झ्रनुपयुक्त एवं पुराना बताते हुए उसमें संशोश्रन एवं परिवर्द्धन करने का निशचय किया है । उनका कहना है कि हिन्दी के व्याकरण ग्राचार्य कामता प्रसाद गुहु के व्याकरण के आवार पर बनाए गए हैं। ये ग्राज की परिस्थितियों एवं ग्रावर्वकताओं के लिये उपयुक्त नहीं हैं। (न० टा० 19.12)

जापान
जापानी कलाफार को 'किनिक्स' पुरसकार

इस साल का उक्त पुरस्कार जालानी चित्रकार योशीरिगो संटो को दिया गया है । पुरस्कार पाने वाली कृति का रंगीन उद्धररण यूनेस्को की सहायता से किया जा रहा है, जिसे दुनियां के देशों में वितरित किया जायेगा । (यूनेस्को)
नीदरलंड
साहित्य का पुरस्कार
साहित्य का पुरस्कार इस वर्षं कवि ए० रोलहोल्स्ट को दिया गया है । यह् पुरस्कार तीन साल में एक बार ऋमश: ब्बेल्जियम झौर डच लेखक्र को दिया जाता है (दि नी० 12.58)

पश्चिमी जर्मनी
घ्रन्तरर्टष्टीय संगीत स्पर्धा
म्यूनिख में ग्रायोजित घन्तराष्ट्रीय संगीत स्पर्धा में चौबीस देशों ने भाग लिया । दस द्विन के कठोर परीक्षण के बाद पुरस्कार दिये गये । (ज० न्यू० 18.12)
फथाकली नृत्य का प्रदर्शान
कथाकली नर्तकों के एक दल ने बोन के पास एक कार्यंन्रम

पेश किया । जर्मन बासियों ने प्रदर्शान में बड़ी दिलचस्पी ली । (ज० न्यू० 31.12)
पाकिस्तान

## पेशाबर के पास बौद्ध मठ

करांची में 20 नवमबर को प्रकाशित एक समाचार के ग्रनुसार एक जापानी पुरातत्व टुकड़ी ने पेशावर से श्रड़तीस मील दूर एक बौद्ध मठ की खुदाई की । यह् मठ 1000 फीट लम्बी शौर 600 फीट चौड़े क्षेत्र में है । बताया जाता है कि इस स्थान पर भगवान् बौद्ध ने अ्रनावृष्टि पीड़ित करलगवासियों को एक सफेद हाश्री भेंट किया था, जिसके वहां पहुंचते ही वृष्टि शुरु हो गई।

खुदाई में ग्रहाते की दीवारों, बग़ल के कमरों, रास्तों, दीवालचित्रों, मिद्टी के बर्तनों, चूड़ियों श्रौर दीपकों का पता चला है । टुकड़ी के नेता के ग्रनुसार इस स्थल पर तीन पर्तं मिली हैं, जो तीन अ्यलग युगों की हैं। सबसे ऊपर की पर्त कुषाण युग की बताई जाती है । (डान, कराची)

## फिलीपीन्स

## विशाल मूति

क्वेज़ोन नगर के सिनेमा कालेज के नये भवन के निर्माण के सिलसिले में वहां के संत क्थरीन की एक विशाल संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है, जो ग्राठ मीटर लम्बी ग्रौर ढाई मीटर चौड़ी है। यंह कुमारी मैमुयाक ने बनाई है । (क०न्यू०ए० 10.59)

## बर्मा

## प्राचीन शिवमंदिर

किवदन्ती है कि पाण्डवों ने श्रपने निर्यसन काल में बर्मा के जंगल में एक सुन्दर चइमे के पास एक पह्हाड़ी पर शिव मूर्ति स्थापित की थी। स्रंग्रेज़ों के जमाने में वहां रेलन्ने लाइन बिछाने के लिये जब मूरित पर कुल्हाढ़ा

चलाया गया, तो उसमें से खून बह निकला । इसलिये लाइन वहां से एक फलर्ग की दूरी पर बिछ्छाई गई । वहां एक पुराना मन्दिर टूटी-फूटी हालत में था, जो कि बर्मा के उत्तरी शान राज्य में लाशियों से बारह मील दूर शांखेशवर रिंब मन्द्विर कहलाता है, लेकिन अ्यब मन्दिर की बिशाल इमारत बन गई है । हिन्दू, शान श्रौर बर्मी. सभी इस मन्दिर में मूर्ति की पूजा करते हैं। (हि० 17.11)
ब्रिटेन

## कार्लिज के पत्रों का संग्रह

कालरिज़ के पश्रों की तीसरी और चौथी जिल्दें हाल में ग्राक्सफोर्ड यूनिर्वरसटी प्रेस द्वारा ग्रर्लं लैज़ली ग्रिरज़ के सम्पादन में प्रकाशित की गई हैं। इन पत्रों का समय फरत्री, 1807 से दिसम्बर, 1911 तक है, जो कालरिज के जीवन का बड़े उथल-पुथल का समय था। भूमिकां में ग्रिगज़ ने कहा है कि पत्र-लेखन कालरिज के लिये श्राटमझ्रभिंब्यक्ति का एक साधन था ग्रौर उनके पत्रों में कवित्व की थद्भ्नुत झांकी देखने को मिलती है । (दि ग्रार्टस् एण्ड एजुकेशन, त्रि० की००)

## छः लाख वर्ष पुराना सोपड़ा

लन्दन में बैज्ञानिकों की एक सभा में नैरोबी के एक संग्रह्ालय के अ्रध्यक्ष श्रौर प्रसिद्ध मानव विज़ान विशारद डा० लीके ने कहा कि टांगानिका में हाल में मनुष्य का छ: लाख वर्ष पुराना जो खोपड़ा मिला है, वह मनुष्य के विकास की उस कड़ी की पूर्ति करेगा, जिसके बारे में लोग श्रभी तक घ्रन्धकार में थे । (संडे स्टे• 25.10)

> लेबनान
> कापीराइट कन्वैन्श्रन में शामिल लेबनान उक्त कन्येन्शान में

शामिल हो गया है । उसे मिला कर श्रब तक बत्तीस देश इसमें शामिल हो चुके हैं। (यूनेस्को) वियतनाम
रोम का ग्रांडप्रिक्स पुरस्कार
स्थापत्य संबंधी उक्त पुरस्कार 32 वर्ष के वियतनामी कलाकार न्गो वियत थू को दिया गया है । यह पुरस्कार पाने वाले वह् पह्ले ही वियतनामी कलाकार हैं। उन्होंने दो योजनाएं प्रस्तुत की थीं। (का० न्यू० ए० 11.59 संयुक्त श्ररव गणराज्य (मिस्न) प्राचीन वस्तुग्रों की रक्षा

मिस्त की प्राचीन वस्तुग्रों को ग्रास्वान बांध के बन जाने पर डूबने से बचाने के लिये यूनेस्को कुछ उपायों पर विचार करने जा रहा है । खासकर श्रबू सिम्बैल और फिलाये टापू के मन्दिरों की रक्षा के लिये ये प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह सम्भावना है कि यूनेस्को सदस्य देशों से सहायता देने के लिये ग्रनुरोध करेगा । (स्टे० 29.11)
भारतीय कलाकार की चित्रकारी प्रदलात

भारतीय, मिस्री ग्रौर यूनानी चित्रकारियों की एक प्रदर्शंनी तारीख 3 नबम्बर को काहिरा में उद्धाटित हुई । यह चिन्नकारी भारतीय दूतावास के श्री ग्रात्माराम की पत्नी श्रीमती सुझीला की थी, जिसमें मिस्नी ग्रौर यूनानी जीवन का एक विशोष ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। (हि० 5.11)
श्रमेरिका

## एशिया हाउस

एशिया सोसाइटी ग्रौर जापान सोसाइटी के य्रध्यक्ष श्री जोन डा० रोकफैलर (तृतीय) ने 15 दिसम्बर को बताया कि न्यूयार्क में एक जगमगाता हुग्रा नवीन एशिया हाउस जनता के लिये श्रौपारिक रूप से खोल

दिया गया है। वह् हाउस रिकिश्रों को एशियाई जीवन बारे में ग्रधिक से ग्रधिक खोजने का मौका देगा, क्रों यह एशियाई कला के प्रदाँ केन्द्र, ग्रौर संस्कृति के श्रध्य केन्द्र एवं ग्रनेक कार्यकमों केन्द्र के रूप में कार्य करेगा (हि० 18.11)

## सोवियत रुस

पंत की कबिताश्रों का सूसी श्रनुबा
'तास' के समाचार के अनुसा हिन्दी कवि सुमित्रानन्दन पंत कविताश्रों का एक संग्रह् मासी से प्रकाशित किया गया है । लगम पचास कविताश्रों का अ्रनुवाद भी किया गया है। मूमिक में येवगेनी चेलीखोव ने, भारतीय साहित्य के विशोषज कहा है कि श्राधुनिक हिन्दी कबित में पंत की रचनाग्रों से एक न युग का सूत्रपात हुग्रा है । मास्कं के विदेशीय साहित्य प्रकाशनग ने भारतीय नवोदित कह्नानीका कुल भूषण की कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है (हि० स्टे० 30.10)
संस्कृत नाटक का श्रनुबाद
रूस में भारत की प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद का जो कार्यं्रम चल रहा है, उसमें "मुद्रा राक्षस" का अ्रनुवाद हाल ही में शामिल किया गया है। (न० भा० 7.12) बाकू में भारतीय मंदिर

प्रधान मंत्री श्री नेहरू ते श्री बी० सी० बरुश्रा के प्रइन उत्तर में लोक-सभा में कहा कि बाकू (रूस) में एक पुराना मंदिर पाये जाने का समाचार मिला है । इस पर संस्कुत, गुरमुखी श्रौर फारसी में कुछ लिखा है। इसका नाम श्रातिश गाह बताया जाता है । इस विषय पर मदाम भ्राहुरबेली का लेख भी है, जो सभा-पटल पर रखा है । (हि० 17.11)

## लोक मंच

संस्कृति की शुरू से ही वह नीति रही है कि बह् सांस्कृतिक विच्चरों के वहन का एक माध्यम बने। साथ हो उसकी ग्राकांक्षा भारतीय संस्कृति के विभिन्न विवादग्रस्त पहलतुग्रों के बारे में एक मंच बनने की भी रही है। संस्कृति में ग्रव तक उठाए गए प्रहनों के बारे में हम पाठकों के कुछ पत्र नीचे दे रहे हैं। इन पत्रों के उत्तर में या स्वतंत्र रुप से श्रन्य समस्याग्रों को उठाने वाले पत्रों का हम स्वागत करेंगे। इस प्रकार के पत्रों को बढ़ावा देने के लिए हमने उत्कृष्ट पत्रों को पुरस्कृत करने का भी विचार किया है। पत्रों में प्रकाशित विचार लेखकों के श्रपने विचार होते हैं, संस्कृति के नहों । इस श्रंक निम्न पन्न त्रेषकों को पुरस्कार दिया जा रहा है : श्राव्रेय, अगदीश, क ख ग'।

## : एक :

भारतीय रागों का वृन्दबादन
प्रिय संपादक जी,
में श्री नारायण मेनन से लहमत हूं कि जिस राग की समस्त सुन्दरता भोर सम्पूर्णता एक ही बीणा द्वारा अ्यभिध्यक्त हो सकें, उसे वाव्चवृन्द द्वारा प्रसुतु करने में कोई लाभ नहीं। यह ठीक है कि हमें ग्रपनें प्राचीन संगीत को पुरानी परिपाटी ग्रौर पुराने संकुचित परिवेश में ही सीमित नहीं रखना जाहिये। मैं गह भी मानती हूं कि इस विषय में ग्रनुसंधान की पूरी गुंजाइश है श्रीर एक चतुर रचनाकार किसी भी प्रकार के विशुद्ध राग संगीत को एकृम श्रष्ट किये बिना उसे वृन्दवादन का रूप दे सकता है। परन्तु भारतीय संगीत का सौंदर्य इसी में है कि वह श्रोता के श्रन्तस्तल की भावनाग्रों को प्रभावित करता है। यह बात रौक एंड रौल जैसे संगीत में नहीं मिल सकती। यह्हात ग्रलग है कि दोनों हीं रूप श्रोता पर श्रपना प्रभाब डालते हैं, पर दोनों में भेद है ।

इसलिये मेरे विचार से भारतीय रागों के वृन्दवादक को इन मौलिक बातों को ध्यान में रखना होगा। मैं संस्कृति के पहले श्यंक में संगीत-विषयक लेस में प्रतिपादित इस विच्चार से सहमत हूं कि सांस्कृतिक दृष्टि से संगीत के बारे में पूर्व ग्रौर पहिचम का मेल संभव नहीं है। इसलिये ग्रन्ध-ग्रनुकरण के रूप में हमें परिच्चमी तानों को भारतीय रागों में ढालने से बचना चारिये ।

$$
\begin{aligned}
& \text { श्रापकी- } \\
& \text { ग्रनामिका }
\end{aligned}
$$

: दो :

## ललित कलायें और पर्यक्यम

प्रिय संपादक जी,
मैं मानता हूं कि ललित कलाग्रों का सामान्य ज़ान सभी स्नातकों के लिये अ्रानिवार्यं कर दिया जाना चाहिये। परन्तु यह जहुरी नहीं कि प्रत्येक छात्र से किसी ललित कला में निष्या़त होने की उम्मीद की जाये । उन्हें देश की ग्रौर जहां तक हो सके बिदेश की ललित कलाग्रों के इतिहास ग्रौर विकास के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिये ।

> ग्रापका--
> दिनेशा
> कानपुर
: तीन :

## साहित्यकारों का सम्मान

प्रिय संपादक जी,
साहित्यकारों को मदद दी जाये झ्रौर उनका सम्मान किया जाये, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। किन्तु दूसरी 'अ्भति' भी खतरनाक है। श्राखिर साहित्यकार को सम्मान की इतनी भूख क्यों ? तुलसी ने स्वान्तः सुखाय लिखा ग्रौर श्राज वे ग्रमर हैं। कुम्मनदास ने तो यहां तक कहा'संतन को कह्टा सीकरी सों काम'। इसलिये राजनीति की भांति साह्हित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा की हृविस हमारे समाज के लिये हितकर न होगी ।

हमारे साहित्यकार उससे जितना दूर रह् सके, वही समाज के लिये श्रेग्रस्कर है।

## ग्रापका-

जगदीश नई दिल्ली

## : चार :

प्रिय संपादक जी,
हमारे साहित्यकारों की ग्राज जो दयनीय दशा है, उनके लिये कुछ करने की दिशा में 'संस्कृति' के पौष ग्रंक में 'विचारक' ने जो प्रश्न उठाया है, वह सर्बथा समयोंचित है। ह्मारे समाज को ग्रपने साहित्यकारों के लिये जितना कुछ करना चाहिये, हम उसका एक हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं ।

परन्तु इस समस्या का समुचित समाधान तब तक न हो सकेगा, जब तक साहित्यकारों को उनके श्रम का सम्नुचित लाभ मिलने की व्यवस्था न कर दी जाये। हमारे देश में चौदह भाषायें हैं। कुछ, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि एक श्रच्छे लेखक को श्रच्छी कुति सभी प्रादेशिक भाषाग्रों में एक साथ प्रकाशित हो गौर उसके पाठकों की संख्या बढ़ जाये ।


श्नात्रेय
₹म्बाला
: पांच
रामलीला श्रौर रासलौला प्रिय सम्पादक जी,
'संस्कुति' का 'विन्दु . . . विन्दु. . . . विचार' स्तंभ मुझे बहुत रोचए लगा । 'विच्चारक' ने पिद्धले श्यंक में रामलीला ग्रौर रासलीला के परिका की ग्रोर ह्मारा ध्यान श्रार्कित करके बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। इ दोनों कला-र्पों में सुधार सभी दृष्टियों से ग्रावइयक है । झ्याशा है, हमा देशा की संस्कृति के विधाताग्रों का ध्यान इस झोर जस्र बिंचेग़ा झ्रोर जल्दी हो संगठित रूप में कुछ किया जावेगा ।

> श्रापका-राधेश्याम ह्रदोई

## : छ :

प्रिब संपादक जी,
रामलोला के लोक-नाटक में यदि कुछ्ध जरूरी सुधार कर दिचे जानें तो हैमारी संसकृतिं की ग्रभिव्यक्ति का यह एक उपयुवत माध्यम सिद्ध है सकता है । यही बात रासलीला के बारे में भी कह्ती जा सकती है। धमे का प्रश़न इसमें भाड़े न शाना चाहिये ग्रौर सरकार या राष्ट्रीय शकादेनियो दारा इस बारे में कुछंब किया जाना चाहिये ।
'संस्कृति' पत्रिका के दिसम्बर, 59 जनवरी, 60 श्रंक में लोक मंच स्तम्भ के श्रन्तर्गत कला में घ्रशलीलता की समस्या पर पाठकों के बिचार दिये गयें हैं। लोक मंच जैसे स्तम्भों से निइचय ही पाठकों में कला श्रौर संस्कृति के प्रति स्वस्थ ग्रभिर्चच के विकास में सहायता मिलती है ।

समोबा

विइवसाहित्य की रूपरेला : लेखक-श्री भगबत शारण उपाध्याय; प्रकाराक---राजपाल एंड संस ; कइमीरी गेट, दिल्ली।
'विश्वसाहित्य को हूपरेखा' भमंडल के विख्यात देशों के समृद्ध गाहिल्यों की एक संक्षिप्त-सी परिक्रमा है। इस परिक्रमा के सर्वांग दूर्शन का जुगोग न होने पर भी सतही ग्राभास के लिये पर्याप्त झ्यकाशा निकल प्रता है। विशव मंडल के सनोषी बिढ़ानों ने ग्रपनी-ग्रपनी भापाग्रों में, गहित्य के क्षेत्र में जो प्रबत्न किये उन्हे एक हो स्थल पर देखने का यहु प्रयास एक ग्रोर लेखक के ग्रध्यवसाय का निदर्शंन है तो दूसरी ओर साहिंत्य की विविधता अंर घ्यापकता का भीं हमें परिंचय कराता है।

विश्व की 28 भाषाग्रों के साहित्य का इतिवृत्त प्रस्तुत करते समय लेबक ते इस बात का ध्रान रखा है कि हिन्द्धी का लेखक, पाउक ग्रौर सामान्य विद्यार्थी इस विवरण से लाभ उठाकर श्रपनी लेखनी को सबल बना सके । यह प्रयत्न स्तुत्य है, इसका परिणाम भी लागप्रत्र होगा । सामान्य स्र के लेखक-पाटक को जो जानना चाहियेे, वह बहुत कुछ मात्रा में मिलेगा मी, किन्तु इस प्रयत्न में पूर्णता की कल्पना करना संगत न होगा । कदावित् लेलक के सामने भी ऐसी कोई कल्पना नहीं रही है जो पूर्णता से किसी रूप में भी तादात्स्य रसती हो । वुस्तक प्रणयन को श्रावर्यकता एक विश़िप्ट उद्देश्य को सामने रसकर ही हुई-" "ििन्दी का लेखक प्राय: संसार के रारे साहित्यों के लेखकों में कम पढ़ा-लिखा है। लगा कि इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत कर दिया जाय, जिससे दूसंरे साहित्यों का ज्ञान हमारे सक्रिय लेखकों को हो ग्रौर वे जाने कि हमें ग्रांर बहुत जानना हैं और्रैर कि हमारे समानधमी बिदेशी साहित्यकारों ने किन्न-किंन परिस्थितियों में कैसी-कैसी कृतियों का सृजन किया है। " अ्रय्थात् घर्ध रिक्षित हिंन्दी लेखक को गिक्षित बनाने या ग्रन्य साहिल्यों ने परिचित कराने का ही यह् मात्र उपकम है। कहना न होगा कि इस उद्देइय की पूरत में प्रस्तुत ग्रन्थ अ्रवइव सहायक होगा ।

लेख़ महोोदय ने विर्वसाहित्य की 'रूपरेखा' ही प्रस्तुत की हैल्परेश़ा का मी ग्रपना महत्व होता है। दर्रम्रस रूपरेखा का ही ग्राबारप्रकार की स्रष्टा है । साढ़े-पांच सी पुष्डों के परिरेमित कलेवर में हुपरेखा के लिए ही ग्रवकाश था--विस्तार ग्रपेक्रित होता तो एक ही साहित्य इतने कलेवर में झ्राना सम्भव न होता। 'स्परेखा' की विशोषता है कि उसमें सहत्राद्दियों का सालित्रिय मूर्तिमन्त होकर अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों, कृतियों आ्रौर कृतिकारों की कमिक गाधा का समाहार कर सका है। प्रकाइाकीय परिज्य में ग्रन्थ की खोजपूर्ण आ्रौर साहित्यों का सांगोपांग दिग्दर्शान कराने

वाला ग्रंथ कहा गया है जो ग्रत्युक्तिपूर्णे है--स्परेखा को सांगोपांग कहना स्वयं वदतो ब्याधात दोष है, एक विरोधाभास है, किन्तु ग्रावझ्यक का ग्रहण श्रार भनावइ्यक का त्याग इस ग्रंध में हुम्रा है। औौर यही त्परेखा की हैली भी है ।

ग्रट्ठाईस समृद्ध भापाग्रों के साहित्यों का एकत्र समाहार सचमुच एक जटिल कार्यें है। इस दुल्ह कार्य को सुगम बनाने की प्रश्रिया में लेखक को सफलता मिली है, इसमें भी सन्देह नहीं है। विश्व को सभी समृद्ध भाषाश्रों में 'ज्ञान कोप' या 'एनसाइबलोपीडिडा़' बनाने की प्रवृत्ति है। ग्रंग्रेजी की एनसाइकलोपीडिया में बढ़े विस्तार से इनमें से ग्रनेक भाषाओों के साट्टित्य का हतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उस विशाल कोष श्रंथ में से उपयु बत सामत्री चयन की यों्यता प्रत्येक लेखक में नहीं होती, विशवसाहित्य की चपपरेखा प्रस्तुत करते रामय लंखक ने इस संकलन क्षमता का श्यच्छ्ञा पशिचय दिया हैं ।

हिन्दी के लेखक झ्रौर पाठक ग्रंग्रेजी साहित्य से श्रपेक्षाकृत ग्रधिक परिचित हैं। प्रान्चीन ऐग्लो सैंक्पन साहित्य का पठन-पाठन तो ग्रपेक्षाकृत कम होता है, किन्तु होक्सपियर के काल से लेकर ग्रद्यतन काल तक के साहित्य के ग्रध्ययन की प्रवृत्ति प्राय: सामान्य है। लेखक ने ख्रंग्रेजी काव्य, नाटक, उपन्यास, गद्य ग्रादि विद्याग्रों का पृथक्-पृथक् बिवरण देकर ग्रपने श्यध्ययन को उपयोगी बना दिया है। साहित्य शाबद की सीमा-मर्यदा में लेखक ने ललित साहिएय को ही लिया है, अघ्यात्म-दशंन, धर्म अ्रादि को छोड़ दिया है, ग्रध्यालम श्यौर दर्शान साहित्य की पृथक् ्परेखा प्रस्तुत की जा सकती है। ग्रंग्रेजी साहित्य के विबरण में सन् 1930 के बाद के साहित्य की प्रतृत्तियों पर लेखक ने गंभीरता से बिचार नहीं किया। ग्यरी़ी साहित्य के प्रकरण में लेखक ने भारतीय पंडितों के ज्योतिष ज्ञान का वर्णन करते हुए बगदाद में 700 ई० में हिन्दू गणित आर्रौर ज्योंतिज शास्त्ञ के ज्रंध के ग्रनुवाद का उल्लेख किया है। ग्ररब्री के श्रंक नाम 'हिन्दसा' की सार्थंकता हिन्द से श्याने के कारण बताई गई है। भारतीय ग्रंकमाला के श्रतिरिक्त पहलवी में 'पंचतंत्र' के ग्रनुवाद का भी वर्णंन है । भारतवर्ष में अर्बी साह्ति्य के सृजन का वण्णँन भी विद्वान् लेखक ने किया है ग्रौर गुजरात का इनंहास तथा पुतंगालियों के साथ युद्स का बर्णन इरा भाषा में लिपिबद्ध हुछा ।

श्यककादी सानिएय का विवरण हिन्दी के पाठक के लिए घ्यर्य्यधिक उपयोगी है । सुमेरी साहित्य के प्राच्चन्तम ऐतिहासिक महाकाव्य 'गिल्गमेश' की रचना उसी जल प्लावन कथा पर हुई़ है जिस पर कामायनी की कशा ग्राधृत है। इस कभा की समृदिं इ्स बात की प्रमाण है कि समी सभ्य देश़ों के साहित्य में डस कथा को बहुत ही महत्व प्राप्त हुग्रा था।

इटेलियन साहित्य का उल्लेख करते हुए बीसबीं शती की चर्चा के संक्षेप का कारण समझ में नहीं ग्रा सका । यदि वर्तमान युग पर लेखक कुछ ग्रौर लिखते तो हिन्दी का पाठक श्नवशय लाभान्वित होता।

चीनी साहित्य का उल्लेख समीचीन हैली से हुग्रा है। चीनी भाषा वर्गमाला के विस्तार ग्यौर ग्रक्षर रचना की जटिल प्रक्रिया के कारण दुर्बोध बन गई है। भारत का पड़ौसी देशा होने पर भी चीनी भाषा ग्रोंर साहित्य की जानकारी भारत में बहुत कम है । चार-पांच सट्रस्त वर्ष पुराने चीनी साहित्य का लेखक ने जिस रूप में वर्णन किया है वह केवल उपयोगी ही नहीं बरन् रोचक भी है। चीनी जाति के हुद्गत भावों का संकेत करते हुए लेखक ने जो पद्य ग्रनूदित किया है वह् ग्रनुपम है :-

> 'सुबह होती है तो मैं काम में खो जाता हूं,

सांज्न होती है तो ग्याराम से सो जाता हूँ
खोदता हूं मैं कुग्यां प्यास वुझाने के लिए
लेत मैं जोतता हैं भूख मिटाने के लिए
राज लत्ता को भला मुझ से सरोकार है क्या ।"
चीन के विषय में सामान्य धारणा है कि वह प्राचीनकाल में ग्रफीमचियों का देश रहा है, उसमें ललित साहित्य को समृद्धि के लिए इतनी जागएकता नहीं रही होगी जैसी ग्रन्य देशों में है, किन्तु इस ग्रंथ में चीनी साहित्य का ग्रध्याय पढ़ने के उपरान्त इस धारणा में परिबर्तन करना पड़ता है।

जर्मन साहित्य के ग्रह्ययन में वर्तमान युग की चर्चा संक्षेप में होने पर भी मार्मिक है। ग्रभिव्यंजनाबाद की चर्चां करते हुए लेखक ने तात्विक भेदों पर भी दृष्टि डाली है। फेंच, फारसी, तुर्की, ख़सी, स्पेनी साहिल्यों का वर्णन भी अच्छे व्यापक धरातल पर हुग्रा है। संस्कृत साहित्य का विस्तार जानबूझ कर नहीं किया गया । उसकी विशेप ग्रावख्यकता भी नहीं थी। हिन्दी के लेखक-पाठक को उसका पय्यप्त नहीं तो यत्किचित् ज्ञान तो होता ही है ।

ग्रंथ की पाद टिप्पणियों में विदेशी लेखकों के नाम ग्रंग्रेजी भापा में यथा स्थान दे दिये गये हैं जो उच्चारण तथा तिथि ग्रादि जानने में सहायक होंगे । यदि नामानुकमणी भी दी जाती, तो वहुत ग्रच्छा होता । इस प्रकार के ग्रंथ को संदर्भ ग्रंथ बनाने के लिए यह ग्रनिवार्य है। पुस्तक का पारायण करने के बाद उसकी 'परिच्चयात्मक' विशोपता ही सवरो ऊपर उभरकर ग्राती हैं। 'विवेचनात्मक' विचोपण उसे नहीं दिया जा सकता। किन्तु साहिल्यों का परिच्यि पा लेना भी कुछ कम नहीं है। एक ही स्थान पर 28 साहित्यों का स्वरुप-ज्ञान बहुत बड़ी उपलबिच्य है ग्रौर यही इस ग्रंथ की सार्थकता है ।

> ----डा० विजयेन्द्र स्नातक

मेथिलीशर रण गुप्त : कवि ग्रौर भारतीय संस्कृति के ग्राख्याता : लेखक-डा० उमाकान्त; प्रकाशक-हिन्दी ग्रनुसंधान परिपद्, दिल्ली विश्वविद्यालय के निमित्त नेरानल पब्लिरिंग हाउस, दिल्ली ।

यह् हिन्दी ग्रनुसंबान परिषद् ग्रन्थ माला के ग्रन्तरंत प्रकाशित शोधग्रंथ है । इसमें गुप्त जी के समस्त काव्य-कुतित्व का पह़ली बार व्यापक वैजानिक पदति से समीक्षात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । अ्रब तक गुप्त जी के काब्य के सम्बल्ध में जो समीक्षा घंथ उपलब्ध बे, वे बहुत कुछ

परिचयात्मक ओंर छान्रोपयोगी ही थे। इस प्रकार ङा० उमाकान्त यह ग्रंथ एक बड़े ग्रभाव की पूर्ति करता है ।

ग्रंथ की योजना में ऐसी वैज्ञानिक संगति है कि विपय का समु उद्घाटन ग्रौर निर्पण हो सका है। पूर्वार्द्ध में गुप्त जी के का ग्रंथों का इतिहासक्रम में परिचय दिया गया है तथा दो झीर्षकों--भाव ग्रौर कला पक्ष के श्रन्तर्गत काव्य के विविध गुणों भाव-ज्री, प्रबन्ध योज ग्रास्यान कला, ग्रास्यान ग्रौर रस विधान भाषा ग्रौर छन्द ग्रादि विवेचन प्रस्तुत किया गया है। उत्तरार्ध में भारतीय संस्कृति के मूल ता मूल्यों आ्यौर परम्पराग्रों के उद्धाटन के बाद गुप्त जी के काब्य में उना श्रवतारणा और ब्याख्याग्रों का विवेचन किया गया है।

गुप्त जी के कवित्व के मूल्यांकन के लिये भारतीय संस्कृति के श्रास्या के रुप में उनका परिचय ग्राबर्यक था, क्योंकि उनके कृतित्व का श्रा भारतीय संस्कृति ही है। वे ग्रपने काव्य में सांस्कृतिक कथानकों ग्रौर ग्राख्याल द्वारा जो जीवन-मूल्य प्रतिष्ठित करते रहे हैं, उनके परिवेशा में हम डनके काव्य गुणों का यथोचित ग्राकलन कर सकते हैं। इस दृष्टिकी के बिना केवल शास्त्रीय मानदण्डों के ग्रनुसार उनके काव्य का जो मूला कन किया जायेगा। वह ग्रधूरा ही होगा।

किन्तु ग्रंथ के इस भाग में इस बात की सांगति ग्रौर साथंकह समझ्न में नहीं ग्राई कि लेखक ने भारतीय संस्कृतिक तत्वों ग्रीर परंपराण् की व्यास्या इतने विस्तार से क्यों की है। वांछित यह था कि भारती संस्कृति के मूल तत्वों का उल्लेख मात्र कर दिया जाता ग्रौर विस्तारपूर्व यह विवेचन किया जाता कि किस प्रकार गुप्त जी ने प्राचीन श्राख्यानों माध्यम से उनकी ग्रभिव्यकित श्रपने काब्य में की है। प्राचीन सांस्कृति जीवन के सजीव चित्रों के साथ-साथ यदि शोधकती ने इस बात का यथाप्रसंग संकेत कर दिया हैंता कि कवि ने नये सांस्कृतिक संदर्मों में कि प्रकार इन चित्रों को प्रक्षेपित किया है ग्रौर उनकी नयी व्याख्यायें दी हैं, तो अ्रधिक घ्रच्छ्धा होता ।

इधर पिछले कुच्ध वर्षों में ग्राधुनिक साहित्यकारों, साहित्यिक धाराश्रें श्रौर प्रवृत्तियों के गवेपणात्मक ग्रध्ययन के फलस्वरूप जिन ग्रंथों का प्रणयन हुग्या है उनमें प्रस्तुत ग्रंथ का स्थान बहुत समादृत होगा।
——इन्दुजा श्रवस्थी
मछुग्रारे : मूल लेखक-—तकीी शिवरांकर पिल्लः ; श्रनुवादिकाश्रीमती भारतीय विद्यार्थीं; प्रकाराक-साहिय श्रकादेमी, नई दिल्ली; मूल्य तीन रुपये पच्चास नये पैसे ।

यह उपन्यास मलयालम उपन्यासकार तक्पी शिवरांकर पिल्लै के 'चेम्मीन' का हिन्दी ह्पान्तर है। उपन्यास में केरल तट के मल्लाहों भौन मछुग्रारों के जीवन का यथातथ्य चित्रण है । उपन्यास की नायिका करुत्तम्मा ने श्रपने बाल जीवन में घनजाने ही एक मछली के ठेकेदार मुसलमान युवक को ग्रपना हुद्य दे दिया था। ग्रागे चलकर वही प्रेम उसके विवाहित जीवन में एक टीस ही नहीं एक बोझ-सा भी बनकर उस पर हावी रहा। यही निश्छल प्रेम प्रेमी-प्रेमिका दोनों के ही विनाश ग्रौर श्यंत में जलसमाधि का कारण बना। कहत्तम्मा के पति की भी उसी दिन जलसमाषि हो गई, मानो इस अ्रंधविशबास की पुष्टि करने के लिये कि समुद्र की छ्याती

पर खेलने वाले मद्धुग्नारों का जीवन सूल्र तट पर बैठी मल्लाहिनों के सतीत्व से बंधा रहुता है ।

इस प्रकार करतम्मा भी जहां एक ग्रांर हार्डी की टैस ग्रा किसी दूसरी नायिका की भांति ग्रकृति-पुन्नी है, वहां बह भी उसी तरह परंपरागत मंधबिश्वासों से पीड़ित है । पिछले जीबन का एक कुत्य-—एक युबक से निइछल प्रेम—उसके भी परवर्ती जीचन को भारांऋ्ञांत किये रहता है ग्रौौर श्रन्त में जसके दु:खद श्रंत का कारण होता है । करूत्तम्सा ग्रौर टैस सब बातों में समान न मी हों, पर हमें लगता है कि श्री पिल्लन पर हाड़ीं का उहुत प्रभाव है। वह भी हार्डी जैसा ही एक उत्कुष्ट त्रासदी-उपन्यास प्रस्तुत कर सके हैं। हार्ही या स्काट की भांति परिपारर्व का चित्रण करने में भी उन्हें ग्रनूठो सफलता मिली है । मछुग्नारों की ग्राइा-ग्राकांक्षाग्रों घंधविशबासों ग्रोर विपन्नता और स्वाभाबिक ईब्यर्य ग्रादि का चित्रण बहुत सुन्दर हुग्रा है ।

ग्रनुदाद की भाषा प्रवाह्टूर्ण ग्रौर प्रांजल है । आ्राव्यकतानुसार पाद-विर्पणियां देकर त्रिशेष स्थानीय शब्दों पर प्रकाशा डाल दिया गया है। यह बहुत उपयोगी है ।

प्रादेशिक भाषाग्रों के उत्कृष्ट साहित्य को ग्रन्य भापाओं में सुलभ बराने के लिये साहित्य श्रकादेमी द्वारा स्तुत्य कार्य किया जा रहा है। इस उपन्यास ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है।

छपाई-सफाई, गेट-ग्रप ग्रादि की दृष्टि से भी पुस्तक वहुत सुन्दर है। पृष्ट 27 से 29 तक के संबादों सें कुछ गड़बड़ है । एक ही पान्र झ्रच्चत को लगातार दो-दो वार वोलता दिखाया गया है । शायद म्रत्यालाप मूपन या किसी दूसरे पात्र के हैं ग्रोर ग्रच्चन गलती से बार-वार छ्प गया है। भ्राशा है, ग्रगले संस्करण में यह् गलती सुधार ली जायेगी।
---रा०
इंडियन लिट्रेचर्र जिल्द 2 घंक 2 ; अप्रॅल-सितम्बर, 1959; प्रकाश़क-साहित्य ग्रकादेमी; नई दिल्ली ।

इंडियन लिट्रेचर के इस ग्यंक में भिन्न-भित्न प्रकार की सामग्री है । मुछ बहुत बढ़िया है, कुछ झ्रंशत: अच्छी है श्रोर कुच्ध के संकलन पर विरोष घ्यान नहीं दिया गया है। बहुत-सा अंशा काफी जानकारी देने वाला है, विशेषतः विस्तुत 'समीक्षा' स्तंभ, जिसे सभी भारतीय छरोर भारतीय माहित्य में दिलचस्पी रखने वाले लोग चाव से पढ़ेंगे । पर इस श्यंक में कुछ ऐंते लेख भी हैं, जिनका भारतीय साहित्य के विकास से कोईई खास सम्बन्ध नहीं है। ब्रिटेन का ग्राधुनिक साहित्यालोचन झ्रोंर श्यूसीडाइडस जैसे लेखों का उल्लेख किया जा सकता है। इस समीक्षक के विचार से वाल्ट हिटमैन का लेख भी ग्राखीर में उस लेखक पर भारत के प्रभाव का जिक्र किये बिना भी पूर्ण था । एक सम्पादकीय टिष्पणी में स्थिति साफ कर दी जाती चाहिये थी, जिससे इस ग्रंक पर उठाई जाने वाली सामान्य टिप्पणियों से बचा जा सकता ।

भारतीय भाषात्रों की कवितात्रों के जो ग्रनुचाद ग्रंग्रेजी में दिये गये है, उनमें भी अ्रंग्रेजी की साहित्यिक शब्दावली का अपेक्षतया श्रज़ान परि-

लक्षित होता है। यदि इसका उद्देशग सिर्फ यही है कि पादेरिशिक भाषाग्रों से ग्रनभिज्य पाठक को उन भापांग्रों की कविताग्रों की सांकी देनी है, तो वह भ्यच्छ्धा उट्ट्र्इय है ग्रौर इसे प्रोत्साहित किया जाता चाहिन्ये । पर सबाल यह है कि क्या ऐना श्रनुवद, जो एक बिशुद्ध ग्रनुबाद तो है, पर जिसका कोई सहित्यिक महत्व नहीं है, ऐसे उच्च स्तर वाले पन्र में छपना चाहिये। मलयालम, कनट़, हिन्दी ग्रौर काइमीची की जो कवितायें पहले के कुछ पत्लों पर दी गई हैं, उनके बारे में मेरी ग्रपनी धारणा यह है कि वे श्रंग्रेजी कविता के र्प में शामिल किये जाने लायक नहीं हैं। वहु दिवकत इस पत्रिका को ग्रागे चलकर भी हो सकती है। सबाल यहै है कि कबिता का ग्रनुबाद कीबिता में ही किया जाचे या वह एक बिशुन्ध ग्रनुवाद मात्र हो ? अगर दूसरी बात की जाती है: तव मी इसकी काफी ग्रालोचना की जायेगी ।

जैसा कहा जा चुका है, इल ग्रंक की समीक्षायें काफी जानकारी देने वाली हैं, प्र कुछ बहुत लंबी है । राजगोपालाचारी के 'चक्रवर्ती तिरमगान' की के० एस० कृष्णन् ने जो समीक्षा की है, उसके बारे में यह बात खास तौर पर कही जा सकती है । समीका का क्षेत्र सीमित है ग्राँर बह चर्चर्धीन पुस्तक का एक मूल्यांकन ही होती है। समीक्षक की साहित्य गर लेखन-व्यवसाय सम्बन्बी घारणाग्रों को व्यक्त करने का माध्यम उसे नहीं बनाया जा सकता।

इन सब कमियों को दबा लेने के लिये नीचे लिखी सामग्री बड़ी ही सराहनीय है : कृष्ण चन्द्र की एक विशाद कहानी, त्यागराज सम्बन्धी नारायण मेनल का लेख ग्रौर श्रंक के ग्रासीर में भारतीय भाषाग्रों के नये ग्रंथों की एक सुची।
-मुरियल वासी
(ग्रनु० रा०)
सोसंज ग्रॉफ ईंडियन ट्रैडिशान : विलियम थ्योडर दे बेरी ग्रादि द्वारा संकलित, प्राच्य सक्यता की भूमिका-स क्यता के ग्रभिलेख-स्नोत ग्रौर ग्रध्ययन माला के ग्रन्तर्गतंत व्यूयार्क में कोलक्बिया यूनिर्वसटी प्रेस श्रौर लन्दन में य्याकसफोर्ड यूनिर्वासटी ग्रेस द्वारा प्रकाशित; पृष्ठ संख्या--961।

यह एक बड़ी ग्रड़चन है कि प्रस्तुत समीक्षक ने इस साला की ग्रन्य पुस्तर्क नहीं देखी हैं। फिर भी यह पुस्तक ग्रपनी योजना ग्रोर विषय की दृष्टि से सणहनीय है। ये भूमिका में इस प्रकार बताये गये हैं :
"इसका उद्धेश्य सामान्य पाठक को भारत ग्रौर पाकिस्तान में ग्राज तक चली ग्राती हुई बौद्विक गौर ग्राध्यात्मिक परस्प राओं से परिचित कराना है। इसलिये प्राचीनकाल के धार्मक ग्रोर दार्शंनिक विकासों की झ्नोर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये सब मी भारतीय-उत्तराबिकार के श्रंग हैं ग्रौर उन्नीसबीं ग्रौर बीसर्वीं सदों में उनको पुनर्जीवित करने की खास कोशिशों की गई थीं। दूसरी ओर्रोर राजनीतिक, ग्राथिक ग्रौर सामाजिक विचारधाराश्रों की ओ्रोर भी ध्यान दिया गया है: जिनका जिक्ष प्राचीन भारतीय दर्ईंन पर ही विशेष ध्यान देने वाले ग्रंथों में ग्रक्सर नहीं किय। जाता।"

प्रस्तुत ग्रंथ का विषय-विस्तार श्रध्यायों के नामों से स्पष्ट हो जाता है। उनमें से खास-खास को ही लिया जाये, तो उनमें ब्राह्मण (वैदिक) धर्मं, जैनमत, बौद्दमत, (थेरीवाद, महायान च्रौर वज््रयान को शामिल करके), हिन्दू धर्मं (जिसे चतुराई के साथ धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रौर मोक्ष के चतुर्वर्ग में बांटा गया है) इस्लाम, सिख बमं, ग्रौर भारत ग्रौर पाकिस्तान के ग्राधुनिक आन्दोलन की चर्चा की गई है। इनमें से ग्राखीर वाले विषग्न के ग्रंतर्गत पिछ्डले श्रछ्वायों की ग्रपेक्षा सामाजिक धारणाग्रों ग्रौर संघर्षो की चर्चा खास तौर पर की गई है। किसी भी विचारक या नेता को छोड़ा नहीं गया। झ्रानन्द्र रंग पिल्लै से शुरू करके राममोहुन राय, देवेन्द्र नाथ टैगोर, द्यानन्द्द सरस्वती, रामकृष्ण ग्रौर विवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी, 'सरैंडर-नौट' (एस० एन०) बनर्जी, राणाडे, गोसले, वंकिमचन्द्र चटर्जी, तिलक, ग्ररविन्दघोष और मुसलमानों में संयद ग्रह्मद खां, इकबाल मुहम्मद ग्रली को लिया गया है। ग्राखीर में टैगोर, गांधी, जिन्ना, लियाकत ग्रली खां, सावरकर, सुभाषचन्द्र बोस, नेहरु, मानवेन्द्रनाथ राय ग्रोर बिनोना भावे श्राते हैं । लेखक विचाराधाराभों के क्रमशः विकास का जिस ढंग रे निरुपण करते हैं, उससे ध्यान से पढ़ने वाले पाठक के निकट नामों की इस लंबी सूची की विचित्रता श्रीर उनका क्रम स्पष्ट हो जाता है ।

मूल रचनांग्रों के जो उद्धरण ग्रनुबाद या मूल रूप में दिये गये हैं, वे सम्बन्धित विचारधारा विशोष का सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते,

जँसे कुएं वाले झ्रादमी का जो रूपक समरादित्य कथा से पृष्ठ $56-58$ दिया गया है, वह केवल जैन धर्म से ही सम्बन्धित नहीं कहा जा सकत ये उद्धरण वैसे भी ग्रपयंप्त हैं। महायान बौद्ध धर्म ग्रौर उसकी शाखां्रों निर्पण छ्रोटे-छोटे बीस उद्वरणों से कसे हो सकता है ? मे रा विचा कि इस पुस्तक का महत्व सुन्दर भूमिका ओर विचारधाराग्रों के संदिए वर्णन के कारण है, उद्धरणों के कारण नहीं । ये उद्वरण न तो महृत्वा ही हैं ग्रोर न प्रनिनिध्वात्मक । कभी-कभी तो वे पाउकों को उबाई देते हैं। विरोषज्ञ के लिये तो वे बिल्कुल श्रपयाप्त हैं।

ग्रंश्य का विपयनिष्ड दृष्टिकोण सराहनीय है । पर भारतीय संस्ष की समन्वय-भावना का, जो प्रत्यक्ष त्रिभिक्नता के बावजूद युगों-युगों का सभी विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरोये रही हैं, विशलेषण का की कोई चेष्टा नहीं की गई है । यह ग्रभाव खास तोर प सटकता है।

सब मिलकर ग्रपनीं व्यापकता के लियें, विचारधाराओं के विइलेष्धी के लियें ओर्रौर मूल के उद्धरणों के लिये पुस्तक सर्वथा थद्वितीय है ।

## ——ए० घों

(ग्रनु० रा॰

## लेखकादि-परिचय

नोरा रिचर्छस विभाग की सदस्या हैं । सारगेई ग्राईजनस्टीन की लेखिका, फिल्म ग्रालोचन को लोकप्रिय बनाने के लिये पूरे भारत का पर्यटन कर नूकी हैं।

लेखिका, रंगमंच ग्रीर देहात की भक्त हैं, ग्राजकल एकान्त में पंजान्व की कांगड़ा पहाड़ी स्थित अंन्द्रेता में ग्रपनी जमींदारी में रहती हैं।

हाथरस से निकलने वाले सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक 'संगीत' के संपादक।
ब्रिटिरा फिल्म इंस्टीट्यूट के फिल्म ग्रालोचन
विइवनाथ दत्त

महेन्द्र चतुवेंदी

कांतग्रसाद सिहल

ए० घोष

मुरियल वासी शिक्षा मंत्रालय में सम्पादक (हिददी) हैं।

सी० बी० ई०, विक्टोरिया घ्रौर श्रलबर्ट म्यूजियम, लंदन में नक्काशी, चिन्न-सज्जा, छिजाइन ग्रौर चित्रकला विभाग में कई सालों तक 'कीपर' रहे । न्ऩसलर की जीवनी ग्रादि कई ग्रंथों के लेखक हैं।

राजेन्द्र द्विवेदी

एम० ए०, एम० लिट० (केन्ताब), केम्क्रिज के डा० परसीवल स्पीचर के ग्रथीन ऐतिहासिक ग्रनुसंधान ग्राँर डा० एच० बटरफील्ड के श्रधीन कूटनँतिक ईतिहात का म्यध्ययन किया है। झ्राजकल वैज्ञानिक घ्यनुरांधःन ग्यौर सांस्कृतिक मंत्रालय के गजेटियर यूनिट में एक संकलयिता हैं।

एम० ए०, ग्राजकल हिन्दी विरवविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक

एम० ए०, भ्राकाशवाणी के समाचार विभाग (fिन्दी) में उप-सम्पादक ।

एम० ए०, ग्रानरेरी एफ० एस० ए०, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिनेदेशक ।

एम० ए० ( (्राक्सफोडं), सम्पादक, कल्चरल फोरम ग्रौंर उपरिक्षा सलाहृकार, सांस्कृतिक छात्रवृत्ति अ्रौर प्रकाशान डिबीजन, नैज्ञानिक ग्रनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ।

एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी) ) क्राजकल मिरांडा हाउस, दिल्ली में धिंदी प्राध्यापिका ।

एम० ए०, पी० एच० डी०, दिल्ली विश्वर्विद्यालय में हिन्दी विभाग में 'रीडर', श्यनेक ग्रन्थों के लेखक ।

एम० ए० (संस्कृत, अ्रंग्रेजी), शास्त्री, साहित्यरत्न । ग्राजकल बैज्ञानिक ग्रनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में सह-सम्पादक (हिन्दी) ग्रौर सम्पादक 'संस्कृति ।

## हमारे ग्रन्य प्रकाशन

संस्कृति क्या है : एक संगोण्ठी
'संस्कृति' की परिभाषा के बारे में चार विच्चापूर्ण वृष्टिकोण।
मूल्य पच्चीस नये पैसे

## ग्राज की कहानी : एक संगोष्ठी

श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया, फ्रांस, बिटेने श्रौर भारत के कहानी साहित्य श्रौर हिन्दी कहानी पर परिचयात्मक लेख।

मूल्य पच्चीस नये पैसे

## सम्पाबकोय मब्डल

## मा० सं० थेकर श्रीमती मूरियल वासी <br> श्री बनारसीदास चतुर्वेदी <br> राजेन्द्र द्विवेदी (सचिव)

