# नकली देशभक्ति और आस्था की राजनीति की 

सम्पादक
भारत-अमेरिका परमाणु क्ररार के मसले पर पूँजीपरस्तों की वतनपरस्ती का पाखण्ड जभी जारी ही था कि कांग्रेस के नेतृत्ववाली केन्द्र तरकार द्वारा रामसेतु के मसले पर अदालत में दाखिल एक हलफ़नामे नेतथाकयित आस्था की राजनीति को संजीवनी दे दी है। आने वाले लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में देश के राजनीतिक आसमान में नकली देशभक्ति और संकीर्ण जज़्वात की राजनीति की इतनी धूल-गर्द उड़ायी जा रही है कि उसकी धुन्ध में जनता के बुनियादी मुद्दे ओझल हो गये हैं।

सरकार समर्थक वामपन्धियों ने सबसे पहले परमाणु कररार पर हुआँ-हुआँ शुरू कर अपने दमनकारी खूँखार चेहरे को हुपाने की कोशिश की। फिर पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को विदेशी पूँजी का खुला चरागाह बना देने की होड़ मचाने वाले सभी चुनावी रंगे सियारों ने सामूहिक रूप से हुआँ-हुआँ शुरु कर दी। नक़ली देशमक्ति के इस कानफोडू शोर क बीच स्तिंर और नन्दीग्राम के गरीब किसानों की चीखें दब गयीं, तमाम औघोगिक क्षेत्रों में रोज़ रोज़

देशी-विदेशी पूँजी द्वारा रची जा रही बर्बरताओं की दास्तानें गुम हो गयीं, दर-ब-दर हो रही जिन्दगियों की पुकारें डूव गयीं और मेहनतक़शों के करोडों नौजवान बेटे-बेटियों के सपने खो गये।

दरअसल, पूँजीवादी राजनीति की असली कला ही यही होती है कि पूँजीपति वर्ग के वर्ग हितों के ऊपर देशहित और जनहित का मुलम्मा चढ़ाकर कितनी कामयाबी के साथ उसकी रखवाली की जाती है। अलग-अलग पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियाँ जाति, धर्म, क्षेत्र या राष्ट्रीयता से जुड़ी संकीर्ण पहचानों की चेतना से जुड़ी भावनाओं को उभाड़कर केवल अपने-अपने वोट बैंक को ही सुरक्षित नहीं करतीं। वे इसके ज़रिये मेहनतक्रश वर्ग की वर्ग-चेतना को कुन्द करती हैं और इस तरह पूँजीवादी व्यवस्था के दूरगामी हितों की सेवा करती हैं। अगर मेहनतक्रश वर्ग की क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तियाँ कमजोर हों तो पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियाँ अपने मंसूबों में अक्सर कामयाब हो जाती हैं क्योंकि मेहनतक़श वर्ग के अन्दर वर्ग चेतना स्वतः स्फूर्त ढंग से या अपने आप नहीं पैदा होती। पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियाँ गैरमद्दों को मद्दा

बनाकर जनता के आम हितों की चेतना को इतना कुन्द कर देती हैं कि वह अपने ही लुटेरों की बन्दना करने लगती है, उनके दुख से दुखी होती है और उनकी खुशियों से खुश होती है। पूँजीवादी जनतंत्र के इस खेल की खूबी ही यही है कि जनता अपने ही लूटने बालों को चुनती है।

अगली लोकसभा के चुनाव की तारीख़ क़रीब आते जाने और मध्यावधि चुनाव की हत्की सी आहट सुनते ही देश की चुनावी राजनीति के सभी खिलाड़ी जनता को भरमाने वाले मुद्दों को गरमाने में जुट गये हैं। लोकसभा की प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हताशापूर्वक अपने अनचाहे राजनीतिक बनवास से वापस लौटने की राह ढूँढ़ रही थी कि रामसेतु मसले पर केन्द्र सरकार द्वारा अदालत में दाखिल हलफ़नामे ने उसे हिन्दू हितों पर चीखपुकार मचाने का मौका दे दिया।

## आस्था की राजनीति बनाम

 पिलपिली राजनीतिक आस्थाकेन्द्र सरकार ने चेन्नई सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जो पहला हलफ़नामा पेश किया

गया था वह भारतीय पुराताल्विक सर्वेक्षण के विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्षों पर आधारित था। इसमें कहा गया था कि इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं कि भारत के रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम श्रीलंका के तलाईमन्नार के बीच पाल्क खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को विभाजित करने वाले सेतु (इसे ही रामसेतु कहा जा रहा है) का निर्माण भगवान राम ने किया था। हलफ़नामे में यह भी कहा गया था कि राम ऐतिहासिक नहीं वरन पौराणिक चरित्र है। इस हलफ़नामे के दाखिल होते ही संघ परिवार के राजनीतिक मुखौटे भारतीय जनता पार्टी सहित उसके सभी मुख और मुखौटों ने यह कहकर हो-हल्ला शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने हिन्दुओं की आस्था पर चोट पहुँचायी है और रामविरोधी सरकार से हिन्दू अवश्य बदला चुकायेंगे। संघ परिवार के इस हमलावर रुख के बाद केन्द्र सरकार ने दो दिन बाद ही यह हलफ़नामा वापस ले लिया और नया हलफ़नामा दाखिल करने के लिये तीन महीने की मोहलत माँगी। कार्ट में हलफ़नामा वापस लेने का कारण यह बताया गया कि ऐसा जनभावनाओं के मद्देनज़र किया जा रहा है और

हलफ़नामा दाखिल होने के बाद सरकार की जानकारी में कुछ नये तथ्य आये हैं जिसकी छानबीन के लिए समय चाहिए।

हलफ़नामा वापस लिये जाने के बाद केन्द्र सरकार के दो कांग्रेसी मंत्रियों-संस्कृति मंत्री अम्बिका सोनी और जलपोत एवं सड़क परिवहन मंत्री एस.जयराम के वीच इस लापरवाही की ज़िम्मेदारी को लेकर वाकयुद्ध शुरु हो गया । यानी, कांग्रेस पार्टी ने भी यह सन्देश देने की कोशिश की कि वह भी हिन्दुओं की आस्थाओं का सम्मान करती है और उसके कुछ मंत्रियों से ग़लती हो गयी। हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उसका कोई इरादा नहीं था।

विज्ञान को आस्था की लाठी से लठियाने में यक़ीन रखने वाले संघ परिबार ने हलफ़नामे पर जो बावेला खड़ा किया वह आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन उसके आस्थावादी हमले से कांग्रेसियों के बैकफुट पर चले जाने से उन लोगों को आश्वर्य हुआ जो उसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी
(पेज 8 पर जारी)

## राम सेतु आस्था का सेतु

विगुल संवाददाता गोरखपुर। संघ परिबार और भारतीय जनता पार्टी सहित उसके सभी मुख और मुखौटे सेतु समुद्रम परियोजना का विरोध करते हुए रामसेतु को तोड़े जाने का विरोघकर रहे हैं। उनका प्रमुख तर्क है कि रामसेतु करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है और इसे तोड़ने का निर्णय करके केन्द्र और तमिलनाडु सरकार हिन्दुओं की भावनाओं का अपमान कर रही है। उनका कहना है कि हिन्दुओं की यह आस्था है कि इस सेतु का निर्माण भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर उस समय किया या जब वे सीताहरण करने वाल लंकापति रावण पर चढ़ाई करने जा रहे थे। इसका वर्णन वात्मीकि रामायण और तुलसीदास रवित रामचरितमानस में किया

गया है। इसलिए इसे कदापि नहीं तोड़ा जाना चाहिए। संघ परिवार के सुर में सुर मिलाते हुए जनता पार्टी के राप्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुब्रमण्यम सवामी ने सेतुसमुद्रम परियोजना पर रोक लगाने के लिए बेन्नई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसी याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया में केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने वह हलफ़नामा दाखिल किया था जिस पर भगवात्रिगेड द्वारा हो-हल्ला मचाने पर इसे वापस ले लिया गया।

रामसेतु का निर्माण भगवान राम ने किया था अथवा नहीं इसपन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की राय से पाठकों को परिचित कराने से पहले उन्हें यह जानकारी देना दिलचस्प होगा

## या रालनीतिक

कि 1961 से ही प्रस्तावित सेतुसमुद्रम परियोजना पर अन्ततोगत्वा काम शुरू करने की स्वीकृति स्वयं अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानतंत्रित्व वाली विगत एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में दी गयी थी। इस परियोजना का पूरा नाम सेतुसमुद्रम जलपोत मार्ग परियोजना है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से के उथले समुद्री क्षेत्र को गहरा करना और 160 किमी लम्बा 300 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा चैनल जैसा जलमार्ग तैयार करना है। जिससे जलपोतों की आवाजाही का सुगम मार्ग बन सके। विवादित रामसेतु इसी मार्ग में पड़ता है इसीलिए इसे तोड़ने की बात चल रही है। क्या यह निरा राजनीतिक पाखण्ड नहीं है कि जिस परियाजना को आगे बढ़ाने की स्वीकृति

स्वयं भाजपा-नीत सरकार ने अपने कार्यकाल में दी थी आज उस पर हो-हल्ला मचाया जा रहा है।

बहरहाल, आइये देखें इतिहासकारों पुरातत्वविदों एव भूगर्भशास्त्रियों का रामसेतु निर्माण के बारे में क्या कहना है! उनका कहना है कि रामसेतु मानवनिर्मित नहीं है। यह एक भूरभिक संरचना है जो आज से लगभग एक लाख 25 हजार वर्ष पहले विकसित हुई है। इसके निर्माण के लिए अनेक समुद्तटरीय प्रक्रियाएँ जिम्मेदार रही हैं। इनमें अतीत काल में समुद्द तटों की अवस्थितियों में होने वाले परिवर्तन, वायुजनित अनेक प्रकार की क्रियाशीलताएं, नई भूगर्भिक हलचलें, समुद्री तरंगों की क्रियाशीलताएँ आदि प्रक्रियाएँ शामिल रही हैं। इनहीं प्रकियाओं

से मण्डपम, रामश्वरम और आदम पुल/रामसेतु जैसे समुद्रतटीय क्षेत्रों का विकास हुआ है। इसी प्रक्रिया में आगे चलकर समुद्रतटीय चट्टानों, मूंगे की चद्टानों (कोरल रीफ्स), समुदतटीय रेत के टीलों का विस्तार, द्वीपों की श्रृंखलाओं (रामसेतु भी) और पहले अस्तित्वमान धनुषकोडि शहर का निर्माण हुआ था। ये निष्कर्ष भारत के भूगर्भशास्ती सर्वेक्षण (जीएसआई), व भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा लम्बे समय तक किये गये अनेक अध्ययनों पर आधारित हैं। इन अध्ययनों से यह दावा पूरी तरह खारिज होता है कि रामसेतु का निर्माण त्रेता युग में भगवान राम और उनकी वानर सेना ने किया या। संघ परिवार यह भी दावा करता है कि त्रेता युग आज से 17 लाख वर्ष

## आपस की बात <br> कलम का ठेकेदार

नोएडा की सेक्स -57 की स-85 की इमारत के बेतमें में लिंक फेन क्प्पनी के पेन पानी कलम के विमेनेन हिस्सो को जोक़कर कलम तैपार होती है तथा उनकी पेकिंग भी होती है। यहाँ पर टिपन्योप लिंक क्लम, जो कि 2.50 रु. में बाज़ार में बिकता है तथा स्पार्ट जेल जो कि 5 ठ. में बाजाए में बिकता है, तैवार होता है। स्मार्ट जेल नीले, काले, हो, लाल रंग आदि में तैयार करके मेज दिया जाता है। टिपन्यें मेन, पहले केल में किंग डालकर, फिर रिफिल अ्वालकर, फिर मिन्नमिन्न लों के टिप्टॉप बटन लगाकर तैयार किया जाता है। नीली रिफिल तया चार भिन्न-मिन्न रोंों के टिप-्टॉप बटन से पुक्त ये पेन माठ की संख्या में एक जार में भरे जाते हैं। जब चालीस जार तैयार हो जाते हैं तब इन्हें बड़े गत्ते के डिले में पेक किया जाता है जिसे आउटर कहते है।

स्पार्ट जेल कलम के अलग-जलग हिस्सों, जो बाहर-से बाकायदा बन कर

आते है, जैसे - नोजल, बैरल, रिफिल, पग, कैप आदि को जोड़कर कलम तैयार की जाती है फिर पाउचों मे हह-घह की संख्या में भरकर, साब में एक रिफिल भी डाला जाता है, जो पाउच के साय मार्केट में मुफ़्त मिलता है, इसे इनर में पिक किया जाता है। एक इ्नर में 120 कलम आते है। फिर इन इनर से एक आउटर तैयार किया जाता है। यह तो हुई कलम की बात जब करते हैं इसके ठेकेदार की बात और काम के तरीके की बात।

रमेश ठाकुर, केकेदार है इस कलम को तैयार व पैक करने वाली फै*्ट्री का। मज़दूरों की पगार 1800 रु. 8 घटे की। काम के घंटे सुषह 9 से रात 9 बजे तक। तीसों दिन काम। कोई हुट्टी नहीं। करना है तो आओ बरना दूसरी जगह जाओ। बैसे औसतन $45-46$ मज़दूर प्रतिदिन काम करते हैं। काम की गति बहुत ही तेज़ रहती है। इन $45-46$ में 8 के करीब पुराने लोग है। जिनमें से कुए को सुपरवाइज़र बना दिया है। ये सुपरवाइज़र, जिनकी पगार

2600 तक है, प्रतिदिन तेज़ गति से खुद भी काम करते हैं तथा बाकी मज़दूरों को मी तेज़ गति से काम करने केलिए गन्दी-मद्धी जबान में ताने मार्मार कर काम लेते हैं। वे नोजल लगाने से लेकर पैकिंग तक व खिंग डालने से लेकर जार बनाने व आउटर घनाने तक का सभी काम तेज़ी से करते है। ये केकेदार के विश्वारपान भी हैं इसलिए वह उन्हें अधिक पगार भी देता है, लेकिन दोत्तीन दिन के अन्तराल पर यष्यड़ों व मुस्कों से उन्हें पीटता भी है। गन्दी-गन्दी गालियां भी निकालता है। शाम के समय जब काम बहुत ही तेज़ी में हो रहा होता है, सुपरवाइज़र चालाकी करके कुछ इनर छिपा लेते हैं। ताकि दो-तीन घंटा मौज मस्ती मारे, जो कि मज़दूरों को हासिल नहीं, और मालिक को टारगेट पूरा करके दिखा दें और शाबासी पाएं। वेसे ही जैसे एक बफ़ादार कुत्ता अपने मालिक की फेकी हुई गेंद उठाकर लाता है और मालिक जिसे कहता है वह उस पर भैकता भी है। बहुत कुछ वैसा ही ठेकेदार इन सुपरवाइज़ों के साथ सतूक करता है। वह उनकी पीठ यपथपाता है, उनको गुटके खिलाता है। उनको दारू भी पिलाता है लेकिन गालीगलौच और मारपीट भी करता है। उसे प्रोडक्शन से मतलब है। ड़े लाख से ज्यादा रोज़

पूँजीवादी व्यवस्था के जॉकनुमा मालिक मज़दूरों की मानसिकता को इस तरह बना रहे हैं - पहले फैन्द्री फिर घर

कोई थी फैन्ट्री या कारब़ाना ऐसा नहीं है, जहौं हर जगह मज़ूूों को मशीन या मशीनों का कलपुर्जा न समझा जाता हो। जैसे अगर किसी मशीन का कोई नटवोल्ट दीला या खराब हो जाता है, तो या तो मशीन को बदत दिया जाता है या नया पुर्जा लगा दिया जाता है। वैसे ही सैम्टर-8 की एक फैन्र्री है जहाँ रोज़-बनो पुराने मज़दूरों को फैस्ट्री से निकाल बाहर किया जाता है और नये नौजवान मजदूरों की भर्ती की जाती है। मज़दूंों को बाहर निकालने के लिए फैस्ट्री मेंनेजर बहुत ही बरीक किस्म के तरीके ईजाद किया है। जैसे अगर कोई भी मजलूर अपने ज़िन्दगी के दुखन्सुख के बारे में या किसी भी तरह की बातचीत करते दिब गया वा प्रोछक्शन में कमजोर हुजा बा कई बार पानी पीने, बतारम जाते समन मिनेजर की नतुर में आ गया तो तुरन्त इस्तीफा का कागज पकड़ा दिया जाता है और जबरसस्ती उस पर दस्तखूत कराये जाते हैं। और तो और, गविवार के दिन जिसने हुट्टी मार लिया वह भी इस्तीफे से नहीं बचता है। काफी बड़ी फैस्ट्री होने की वजह से इस फैक्ट्री में ज्यारा मल़ूर काम करते है। हलांकि, इसमें जितने मजुदूर काम करते है इसने भी ज्यादा मजदूरों की जरतत है इसमें मगर नही रखा गया है। काम कर रहे कुल मतादूरों की संख्या 650 है, मगर इसमें 1000 और मजदूरों को रखा जा सकता है। बाहरी मालिक को दिखाने के लिए फैव्श्री मालिक 1800 मजदूरों की नंयरिग रिकार कराया है। फैम्ट्री के कुल 1800

मज़दूरों का काम सिर्फ़ 650 मज़दूर करते हैं। अपने खून-पसीने और हड्डियों को गताकर।

मज़दूरों से इतना काम लिया जाता है और इतनी डाँट पड़ती है कि चिढ़ से सभी मज़दूरों ने मिलकर उस फैक्ट्री मैनेजर का नाम रावण रख दिया है। मज़दूरों के साय रावण की तरह व्यवहार करता है। मज़दूर उसे राबण के साथ, हाईन्वोल्टेज भी कहते हैं। जिस दिन शिपमेन्ट जाने वाला होता है उस दिन तो सिर पर सवार रहता ही है। कमी-कमी मज़दूरों को यह भी आदेश देता है, "अये! लंच क्रेक में लंच करने नहीं जाना, पहले काम पूरा करना, बाद में लंच करना।" ऐसे में अगर कोई मज़दूर, पुरुष हो या महिला, कुछ बोलता है तो तुर्त फैंम्ट्री से बाहर।

जब भी नये मादूयों की भर्ती होती है, तो शुरू के हिसाब के समव से ही उस मज़दूर के तनख्याह से पी.एफ. और ई.एस. आई. काटना शुरू कर दिया जाता है। भले ही उस मज़दूर को 2 महीने या 3 महीने काम करना हो। फैस्ट्री से पी.एफ. मिलने का नियम 6 महीने का बनाया गया है। कभी भी किसी मज़ूर को अपनी पी.एफ. नहीं मिलती। ई.एस.आई. के नाम पर भी काटे गये पे मालिक के ही पेट में जाता है फैन्ट्री में ही दवाइयों मिलती है। ई.एस. आई. जाने के लिए फार्म फैक्ट्री नहीं देती है फैंक्री में दवाइयो की कोई खास व्यवस्था नही है, अगर कभी-कभार मिलती भी है तो वो नकली और एक्सपायर हेट की ही दवाई मिलती हैं। वह भी बहुत कम।

फैन्ट्री मालिक लाखों लाख मजदूरों की ज़िन्दगियों के साय इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं। और फैक्ट्रियों, कारखानों में काम कराने के दौरान इनके ऊपर मानसिक व शारीरिक दबाब बना दिये हैं कि अघिक्तर मज़ूर डरकर और सहमकर ही काम करते हैं। काम से सीधे घर और घर से सीधे काम पर। सुबह 8-9 बजे से रात 8-9 बजे तक फैं्न्र्री में ही गुज़ारनी पड़ती है। शाम को फैक्ट्रि से छूटने के वाद हर मज़दूर की यही चिन्ता रहती है कि जत्दी से घर को भागो, घर जाने के बाद सुवह-तुवह फैंक्ट्री भागने की चिन्ता और डस-भय सताने लगता है। कुछ मज़दूरों के मुँ से कभी-कभी बातचीत के दौरान पता चलता है कि रात में ही सुबह की तैयारी (खाना बनाने की) करके सोते हैं, ताकि सुवह मालिक के काम के लिए टाइम से फैंस्ट्री जा सकें।

इस तरह इस पूँजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों के खून को पीकर पल रहे जोंक, यानी मालिक, मज़ूरों की मानसिकता इस तरह बन रहे हैं कि तुप पहले मेरे लिगे काम करो, बाद में समय बचे तो फिर अपने लिए करो।

ऐसे में हम बहुसंख्यक मेहनतक़श मज़दूरों को सोचना-समझना और साहस के साथ आगे आना होगा कि आखिर इन पूँजीवादी जोंकों से कहीं ज़्यादा कीमती और मूल्यवान हमारी जिन्दगी है। हारे ही दम पर चमचमा रही इस दुनिया पर हम लोगों का अध्किर होना चाहिए। लेकिन इस अधिकार को हसिल करने के लिए हमें एकजुटता बनानी होगी। केवल तभी हम सम्मान के साब जीवन जी सकते है। और यह तभी सम्पव होगा जब सारि जलग-अलग मुट्रिख्यां एक होगी।

समीधा, नोएडा

कलम मिलनी चाहिए वरना अन्जाम भुतनने को तैपार रहो।

केकेदार ने 区ूट दे खखी है सुपखाइज़रों को कि वे किसी भी तरह से मज़दूरों से काम लें चाहे महिलाएं हों या पुरूप। खेकेदार, जो कि प्रोडक्शन का या सीधे तोर पर कहें तो मुनाफे का पुजारी है, घह रोज़-ब-रोज़ शाम को दारू पीकर, पान चबाकर आएगा। पूछेगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ। फिर वह गाली-गलौच और मारपीट पर उतर आयेगा। जो भी उसके सामने बोला, तो बैर नहीं। ऐसे में वह महिला मजदूरों को भी नहीं छोड़ता। उन्हें मी गन्दे-भद्दे शब्द बोल देता है। एक महिला मज़ूर जो चास्पाँच महीने से काम कर रही है और ठेकेदार की ख़ास है, उस पर तो वह अक्सर हाय उठा देता है।

वह अक्सर मीटिंग बुलाता रहता है, जिनमें फिल्मी अंदाज़ में बातें करता है। जैसे, "यार, तुम लोग कब सुधरोगे। मैं तुम्हें कभी कोई कमी आने देता हू। तुम लोग मुझे कमा कर देते हो तभी मेरी दाल-रोटी चलती है। लेकिन यार, तुम तो प्रोडक्शन के नाम पर मेरी लुटिया ही डुबो दोगे। मेंरे पास कार थी, जो तुम्हारे काएण बिक गयी। आज मैं बाइक पर घूम रहा हूं। अब से अगर मुझे प्रोडक्शन टाइम पर नहीं मिला तो एक-एक को पैसे के लिए रुला दूंगा। ये फैक्ट्री है (औरतों की ओर इशारा करते हुए) तुम्हारे पति, जेठ या वाप का दप्तर नहीं है। कोई भी एक मिनट लेट नहीं होगा और छुट्टी नहीं मारेगा वरना चमड़ी उधेड़ दूँगा। ${ }^{\prime \prime}$ वह अपनी दबंगई एक और ढंग से भी दिखाता है। उसने दो पुलिस वालों

से दोस्ती गाँठ रखी है जिन्हें शराब, मुर्गा खिलाता-पिलाता रहता है। और कमी-कभी फेक्ट्री में भी बुलाता है। वे घूर-्ूर कर देखते हैं और चक्कर लगाकर चले जाते है। इससे वह बिना कहे अपना डर, अपना रोब दाब मज़दूरों के दिलों में बैठा देता है। और यह बात भी जतला देता है कि मुड़से डरो और काम करते जाओ और अगर चूँचपड़ करोंगे तो पुलिस से मार भी खिलवा कूरा।

इस डर, भय और काम, सिर्फ काम करते रहने के चलते अचिकतर छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी जगह नये आ जाते हैं। दस-बारह दिन की तनख्वाह तो वह देता ही नहीं। और किसी की हिम्मत भी नहीं कि वह निकलवा सके। हर महीने के हिसाब में हेर-फेर साधारण बात है। कोई बोले तो उसे झा जी के पास भेज देता है कि हिसाब-किताब तो वो ही जाने मेंरे पास मत आओ। पुराने काम करने वाले बताते हैं कि 8-9 साल पहले यह कम्पनी घड़ोली में थी। वहाँ पर तो बड़ा टारगेट रहता था और बहुत बुरी हालत होती थी। फिर ये कम्पनी सेक्टर-11 में शिफ्ट हो गयी। चार-पाँच साल से यह सेक्टर- 57 में है।

यहां पर सुबह दो $20-20$ लीटर के पानी के जार आते हैं जो दोपहर बाद ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप प्यास से तड़पते रहिए। जब सुपरवाइज़र चाहेगा तब ही पानी आ पाता है। और तुरन्त खत्म। सुपरवाइज़र अपना पानी का स्टॉक रखते है। वे मज़दूरों को एक बूंद पानी तक नहीं देते हैं। और तो और टॉयलेट जाओ
(पेज 3 पर जारी)

## बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और जिम्मेदारियाँ

1. 'वि्युल' ब्यापक मेहनतक़श आबादी के बीच कान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच कान्तिकारी वैज्ञानिक विचारयारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की कान्तियों के इतिहास और शित्ताओं से, अपने देश के वर्ग संघर्यों और मजदूर आन्दोलन के इतिहास और सबक से मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूँजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।
2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिकित करने का काम करेगा। 3. 'विगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार घलायेगा ताकि मज़दूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पाटी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और ब्यबहार में सही लाइन के सत्यापन का आघार तैयार हो।
. बि्युल' मजादूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्राई चलाते हुए सर्वहारा कान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्षिक संपपों के साथ ही राजनीतिक अयिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टो" और पूँजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिबादी-अराजकताबादी ट्रेड्यूनियनबार्जो से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्षवाद और हुपारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्यी कान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से कान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।
3. 'वियुल' मतदूर वर्ग के कान्तिकारी शिकक, प्रचारक और आछानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

नई समाजवादी क्रान्ति का उद्योपक बिगुल



मेहनतक़श साथियों के लिए जरूरी कुछ पुस्तकें

कमुनिस्ट षारीं का तंगरन और उतका ऊौथा-बेनिन $\mathrm{s} /-$ मका़ और मर्सी -बिन्हेल्म सीकनेखत्ता देड पूनियन काम के जनवादी तरीके -सर्जी रोहोषती $\%$. अनलर है तर्कहता संघयों की जनिनिस्ताएँ 100 -
समाजवार की तमस्याएँ, कृषीजारी पुनस्वापना और महन सर्वालय सांहृतिक कान्ति 12.

क्यों माओ बाद? $10 \%$
घर्य रिवस्त का रतिलत्त
अन्दूप फान्ति की मराब 12. पेरित्र कमूल की अपर कलनी $10 /$ पाटीं कार्य के बारे मैं is:-
जनता के बीच चाटी का काम $30-$
विम्युल विक्ता सारी तो मौंगे या जत पते पर 17 ठ, रजिस्दी शुन्क जोड़कर षनीजाडर पेतेः जनवेतना, ही-68, निरत्ता नवर, बङनख।

# संशोधनवादियों, आर्थिकतावादियों, समझौतापरस्तों, दलालों से पीछा छुड़ाकर सही क्रान्तिकारी राह पकड़नी होगी ! 

लुधियाना देश के मुख्य औधोगिक शहरों में गिना जाता है। यहाँ मजदूरों से करवाई जाती है हाड़-तोड़ मेहनत और बदले में मिलता है इतना कम कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हो सकें। पिछले कुछ वर्षों में अपनी जिन्दगी में कुछ सुधार की आशा के साथ इस शहर की कई बड़ी फैक्टरियों में हड़तालें हुई। लुधियाना के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में इन हड़तालों के दौरान मजदूरों द्वारा दिखाया गया जुझारूपन एक खास स्थान रखता है। लेकिन हार पर हार का सिलसिला बना रहा। हौसले पस्त होते गए। इसे सिलसिले की कड़ी बनकर रह गई बजाज सन्ज ग्रुप की पाँच फैक्टरियों में 20 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल।

इस हड़ताल का संक्षेप वर्णन हम जरूर करेंगे लेकिन लिखीं जा रहीं इन पंक्तियों का मुख्य मकसद है हड़तालों की हार पर हार के इस सिलसिले और नीचे गिरते जा रहे मजदूरों के उत्साह के कारणों को सामने लाना।

बजाज सन्ज की इन फैक्टरियों में पहले बारह घण्टे की शिक्ट चलती थी। मजदूरों को आठ घण्टे का वेतन इतना कम दिया जाता था कि उनकी मजबूरी थी कि वो ओवर टाइम लगाएँ ही। एक दिन फैक्टरी मैनेजमैण्ट द्वारा नोटिस लगा दिया गया कि आर्डरों की कमी के कारण अब शिफ्ट आठ घण्टे ही चलेगी। मजदूरों ने इसका विरोध करते हुए ओवरटाइम लगवाए जाने के लिए जोर डाला (इसमें दो राय नहीं कि ये माँग बुनियादी तौर पर गलत है, मजदूर विरोधी है, माँग आठ घण्टे की ही तनखाह बढ़ाने की रखी जानी चाहिए

थी)। मैनेजमेण्ट ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि आर्डर बढ़ने के साथ ही ओवरटाइम तुरन्त शुरू कर दिया जाएगा। 16 अगस्त को दस घण्टे शिफ्ट का नोटिस लगा। लेकिन मजदूर बारह घण्टे की शिफ्ट चाहते थे, वो अपनी माँग पर डटे रहे। फैक्टरी प्रबन्धन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 100 मजदूरों को निकाल दिया जिनमें मजदूर नेता और उत्साही नौजवान मजदूर शामिल थे। इस कार्रवाई के विरोध में बजाज सन्ज की पाँचों फैक्टरियों के सभी लगभग 3000 मज़ूरों ने काम बन्द कर दिया। गेट जाम कर दिए गए। पूरा दिन और रात फैक्टरियाँ बन्द रहीं।

मालिकों को झुकाने के लिए यहाँ तक तो सब ठीक ही था (चाहे माँग जो भी रही हो!) लेकिन संशोधनवाद के सारे रिकार्ड तोड़ चुकी सी.पी.आई. (एम) से सम्बन्धित ट्रेड यूनियन "सीटू" की बातों में मजदूर उलझ गए। फैक्टरी गेटों को जाम करके बैठै हड़ताली मजदूरों से सीटू नेताओं ने कहा कि वो न तो धरना करें और न ही नारेबाजी, चुपचाप अपने कमरों में चले जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद ही मालिकों से बात कर लेंगे और मसला सुलझा लेंगे। मजदूरों के पास और विकल्प भी क्या था! दुर्भाग्यवश किसी क्रान्तिकारी संगठन के अनुपस्थिति के चलते मजदूरों को उनकी बात माननी ही पड़ी। बस यहीं पर आन्दोलन ठप हो गया। 70 मजदूर अब भी बाहर हैं। बाकी के सारे हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट चुके हैं। सीटू द्वारा कोर्ट में केस लगाकर

वही तारीक पर तारीक का रास्ता उन्हें बता दिया गया है। संशोधनवादी चक्का एक और आन्दोलन को पैदा होते ही कुचल गया है।

यह कोई पहला आन्दोलन नहीं है जो सीटू की अगवाई में फ्लॉप हुआ हो। हीरो साइकिल के बाद हाईवे, राकमैन, रालसन, के.डब्यू. आदि कई फैक्टरियों में हड़तालें हुई। मज़दूरों का उत्साह और गुस्सा ऊँचाई पर होता था लेकिन सीटू की अगवाई में धरने फैक्टरी गेट से कहीं दूर ही लगाए जाते रहे। बाहर से मजदूरों को लाकर मालिक अपना काम निकालते रहे। यह आशा भी की जाती थी कि अन्य संगठनों और फैक्टरियों के मजदूरों से एकता बनाकर मजदूरों के संगठित संघर्ष के जरिए मालिकों और उनके पिद्नू प्रशासन पर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन सीटू द्वारा हर बार धारा 144 का बहाना बनाया जाता रहा, मज़ूरों को डराया जाता रहा।

इटक (कांग्रेस से सम्बन्धित ट्रेड यूनियन), शिव सैनिकों से सम्बन्धित ट्रेड यूनियनें, यहाँ-वहाँ से लेबर कोर्ट के केस लड़ने की "ट्रेनिंग" पा चुके व्यक्तिगत तौर पर मजदूर दफ्तर खोलकर बैठे भज़ूर "नेता" ही नहीं बत्कि खुद को कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी बताने वाले कुछ संगठन भी हैं जो अदालती कार्रवाई से बढ़कर कोई व्यवहारिक कदम उठाने की हिम्मत तक नहीं करते। कई-कई सालों तक चलने वाले के जरिए इन सबके पास "चन्दा" तो इक्कट्ठा होता ही है साथ में यहाँ-वहाँ कुछ रस्मी एकता दिखाने के लिए "समर्थन" में मिल जाते हैं।

वैश्वीकरण-उदारीकरण के इस दौर में पहली बात तो यह है कि मुख्यत फैक्टरी आधारित आन्दोलन के जरिए क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ ही नहीं सकता। क् क्राकरण,

असेम्बली लाइन का बिखरा देने जैसे कारकों के चलते इलाकाई स्तर पर मेहनतक्रशों को संगठित करके ही मज़दूर आन्दोलन आगे बढ़ सकता है। चाहे कोई छोटी से छोटी माँग भी हो, भले ही किसी मामूली से लगने वाले सुधार के लिए संघर्ष हो, आज के मजदूर आन्दोलन की यही जरूरत है। इस बात को अगर अभी कुछ देर एक तरफ रखकर भी बात करें तो हम देखते हैं कि इन आर्थिकतावादी फैक्टरी गेट आधारित आन्दोलनों का रूप हद से भी ज्यादा भद्दा था। आज ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर समझौता प्ररस्त और दलाल काबिज हैं। पहले की तरह ट्रेड यूनियन नेतृत्व अब केवल अर्थवादी और सुधारवादी ही नहीं रहा बल्कि हालात इससे भी कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। ट्रेड यूनियन नेतृत्व मुख्यतः अब पूँजीपतियों के खुले दलालों का रूप ले चुका है। बिल्कुल यही हालत लुधियाना के मजदूर आन्दोलन की है।

मुद्दा सिर्फ़ हारों का नहीं है बल्कि यह भी है कि लड़ाइयाँ बिना लड़े ही हारी गई, लड़ाई को बिना लड़े. ही हार का रूप दे दिया गया। मज़ूरूर हर ताकत से भिड़ने को तैयार थे, हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार थे लेकिन नेतृत्व था कि समझौतों के लिए उट्ठक-बैठक करता रहता था। यहाँ तो जुझारू आर्थिकतावाद भी दिखाई न पड़ा। नेतृत्व का अवसरवाद, समझौतापरस्ती, दलाली, पराजय की मानसिकता, कायरता जैसे कारक ही मुख्य रूप से लुधियाना की

## जनता की एकजुटता की मिसाल, खेड़ा में सड़क निर्माण की शुरुआत


#### Abstract

खोड़ा, गाजियाबाद। खोड़ा नोएडा से सटा घनी आबादी वाला मज़ूर बहुल इलाका है। एक अनुमान के मुताविक बहाँ की आबादी 7 लाख के आसपास है। यह इलाका अपने भीतर करीब 80 कालोनियों को समेटे हुये है। यह एक ओर दिल्ली तो दूसरी ओर नोएडा के साथ बार्डर बनाता है। इस तरह दिल्ली, नोएड़ा और साहिबाबाद से घिरा यह


 इलाका इन तीनों औद्योगिक इलाकों को मजदूर सप्लाई करता है।यहाँ लाखों की संख्या में मतदूर्मेहनतक्रश किराये के मकानों में रहते हैं। कुछ ने अपने गुजर-बसर लायक कमरे भी बनवा लिए हैं। यह इलाका जाज से करीब 25 साल पहले बतना शुरु हो गया था। जैसा कि पूँजीवादी विकास में हमेशा से होता आया है, इस इलाके की ओर गाजियाबाद, नोएडा को हाडटेक सिटी बनाने वालों का ध्यान ही नहीं गया। नर्तीजा यह रहा कि किसान अपनी जमीन बेचते गये और निम्न मथ्य वर्ग और मजदूर के लोग यहाँ आकर बसते चले गये। न सड़कों की योजना बनी, न गन्दे पानी की लिकासी की। न यहाँ पीने के पानी की सप्लाई की ओर ही कोई ध्यान दिया गया, ना की किजली की वितरण व्यवस्या की ओर। इस तरह पिछते 25 साल से यह

कॉलोनी किसी अनाय बच्चे की तरह अपने-आप पल़ती रही और बढ़ती रही। चुनाव-चुनाव का गन्दा खेल-खेलने वाले राजनीतिक पार्टियाँ लोगों को घटिया दर्जे की दलबन्दी (भाषा, क्षेत्र, इलाका आदि) में बाँटती चली गई। जब कभी लोगों ने अपनी पहल-कदमी पर आवाज उठाने की कोशिशें कीं, तब-तब इन दलबंदियों ने उन्हें संगठिन होने से ही रोक दिया।

नौजवान भारत सभा ने लोगों में पस्तहिम्मती की आम भावना को महसूस किया। घर-चर अभियान चलाया जिससे पता चला कि लोग सड़क-नाली निर्माण तो चाहते हैं पर सोचते हैं कि कोई साय नहीं देगा। नेताओं पर उन्हें कोई भरोसा नहीं रहा गया है। उन्होंने बताया कि इलाके के प्रथान के पास जाने पर टका सा जबाब मिला - "तुम लोग उसी से गलियाँ बनवाओ जिसे तुमने बोट दिया था।"

इन हालात को समझाते हुये नीजवान भारत सभा ने एक पर्चा निकाला"विकास का रथ तो दौड़ा, पर खोड़ा को क्यों छोड़ा"। गली-गली में मीटिंगे य सभाएँ की गई। एक मांग पन्न लिखकर तैयार किया गया व घर-बर जाकर हस्ताक्षर करखाये गये 1 इसमें 320 घरों के लोरों ने अपने हस्ताक्षर किये।

सिलसिला करीब 23 दिन चला। 8 सितम्बर 2007 को रात $\varepsilon$ बजे आम सभा बुलाई गई। इस सभा में करीब 150 लोगों ने हिस्सा लिया। सभा में उपस्थिति लोग यह देखकर चकित थे कि इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गये। उन्हें स्वयं इस बात पर विश्वास करना कठिन लग रहा था। सभा में अपनी बात रखते हुये नन्दलाल ने बताया कि सरकारें आम लोगों की जेबों से किस तरह हजारों-करोड़ों रुपये टैक्स के नाम पर वसूल लेती है। किस तरह रोजमर्रे की जरूरत की चीजें खरीदने पर हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई सरकारी खजानों को भरती है और यह पैसा अफसरी ताम-झाम में स्वाहा कर दिया जाता है। हमारी बस्तियों को विकास-विहीन व लावारिस छोड़ दिया जाता है। खोड़ा की आबादी 7 लाख है पर वहाँ न कोई सरकारी स्कूल है, न अस्पताल, न डाकखाना।

नौजवान भारत सभा के गौरव ने इस आन्दोलन के लिए जुटे सहयोग का आय-व्यय ब्योरा आम सभा में रखा। सभा में तय किया गया कि रविवार सुबह 8 बजे सभी लोग जुलूस की शक्ल में ग्राम प्रधान के षर जाकर अपना माँग पत्र देंगे। माँग पत्र की 8 प्रतिलिपियाँ शासन-प्रशासन के अलग-अलग स्तर पर भेजी गईई।

रविवार 9 सितम्बर को करीब 100 लोगों का हुजूय ग्राम प्रथान के घर पर गया। प्रथान पहले से ही आकामक मुदा में थे। उन्होंने

जुलूस का नेतृत्व कर रहे नौजवान भारत सभा कार्यकर्ता से कह!-"इन्हें डी.एम. के पास लेकर जा, यहाँ क्यों आया है।" लेकिन जन दवाव को देखते हुये उन्हें बात सुननी पड़ी और यह दबाव यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने तत्काल दो सड़कों के निर्माण का वायदा कर डाला। कुछ ही दिन के बाद सड़क का निर्माण कार्य भी शुरु हो गया।

यह खोड़ा निवासियों की एक बड़ी जीत थी। इसके तुरन्त बाद नौजवान भारत सभा ने फिर एक पर्चा निकाला जिसमें बताया गया कि जनता की एकता बड़े से बड़ा काम कर सकती है, सड़क-नाली की माँग तो छोटी-वात है। इस पर्चे में लिखा गया था कि सड़क और नाली जीवन की बुनियादी सुविधाएँ हैं, यह निर्माण जनता के पैसे से ही किया जाता है। यदि कोई सरकार या जन प्रतिनिघि इस काम को करता है तो वह आम जन पर अहसान नहीं करता।

खोड़ा के मात्रिका विहार और इंदेरा गार्डेन के लोग अपनी जीत से स्वयं आश्वर्य चकित हैं। लेकिन उन्हें यह महसूस होने लगा कि दलगत चुनावी राजनीति का विकल्प सम्भव है।

इन सभी फैक्टरियों की हड़तालों के फ्लॉप सिद्ध होने और मजदूरों में बढ़ती चली गई निराशा के कारण हैं।

इन हालातों से निकलने के लिए अभी समय लगेगा। क्रान्तिकारी धारा को बहुत ही कड़ी मेहनत से स्थिति को सम्भालना होगा। ईमानदार, निडर, जुझारू, दृढ, जनवादी आदि गुणों से लैस नेतृत्व तो चाहिए ही चाहिए लेकिन इतने से ही सफलता हासिल नहीं हो जाएगी। ठोस परिस्थितियों का ठोस मुल्यांकन करते हुए संघर्ष की सही रणनीति अख्तियार करके ही आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं, पूरे देश की तरह ही लुधियाना के मजदूर आन्दोलन में बरकरार ठहराव, बिखराव, मजदूरों की पस्तहिम्मती को तोड़ा जा सकता है।

आर्थिकतावादी राह चाहे कोई भी शक्ल अख्तियार कर ले-जनता में अवश्य ही निराशा पैदा करता है क्योंकि यह जनता को यह नहीं समझा पाता कि उनकी सभी समस्याओं की जड़ मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था में हैं, इसे उखाड़ फेंककर ही इनसे निजात पाई जा सकती है। ये जनता कों दुवन्नी-चवन्नी की लड़ाइयों में उलझाए रखता है, सुधारों से आगे का क्रान्ति का रास्ता उसे कभी दिखा ही नहीं पाता भले ही नेतृत्व कितना भी ईमानदार और साहसी क्यों न हो! जनता के रोजमर्रे के आर्थिक संघर्षों (ये चाहे कितने भी आरम्भिक स्तर पर क्यों न हों) सर्वहारा जनता को उसके
(पेज 9 पर जारी)

## कलम का ठेकेदार

## (पेज 3 से आगे)

तो जल्दी आ जाओ। दोत्तीन मिनट हुए नहीं कि सुपरवाइज़र वापंत आरे, पर चिल्लाने और गाली देने श्रुरू कर देता है।

ऐसा नोएडा की तमाम फैक्ट्रियों में होता है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा। उदाहरण के लिए बी-10, सेक्टर-58 को भी लिया जा सकता है वहाँ केशक पैसा ज़्यादा था लेकिन ज़िल्लत में सभी से बढ़कर। मारपीट, माँ-बहन की गाली रोज़ाना का काम था। एक जिल्लत से भरी पशु के समान थी वहाँ कारीगरों की ज़िन्दरी।

तब में एक ही सवाल पूछता हू-सबसे कठिन मेहनत कौन करता है? कौन नाइट लगाता है? जवाब होगा-हमी सब, मेहनतक्रश-मज़दूर। मालिक कहाँ से तिजोरी भरता है? हमीं लोगों की मेहनत की कमाई से। तब फिर हम सब जानवर की तरह मार खाते, गाली सहते हुए, कम पैसे में जिन्दगी गुजारते हुए, गन्दी बस्तियों और सड़ौध में एक-एक रोज बिताते हुए क्यों जी रहे हैं। हमें भी जीने का अधिकार है। और वह अधिकार पूँजीपति और सरकार दबा कर बैठी है, जिसे हमेंखिनना होगा-अगर ध्मारी आह्मा अभी मरी नहीं है, अगर हम सच्चे इन्तान है।


## (28 सितम्बर 2007-28 सितम्बर 2008) की शुरुआत पर क्रान्तिकारी स्पिरिट ताज़ा करने का आह्वान

शहीदेआजुम मगतसिंह के जन्मशतबब्दी वर्ष की शुरुआत के अवसर पर जहाँ एक ओर सरकारी कर्मकाण्डों और अन्य आनुष्ठानिक आयोजनों के ज़िये उनकी विरासत को कलंकित करने की कोशिश की गयी वहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय क्रान्तिकारी जनसंगठनों ने इस ऐतिहासिक अवसर पर क्रान्तिकारी स्पिरिट को नये सिरे से ताज़ा करने का आहान किया और उनके सपनों को पूरा करने वाली पूँजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी नई जनक्रान्ति के लिए छात्रों-नौजवानों और मेहनतक्रश अवाम की गोलबन्दी तेज करने का संकल्प लिया।

## दिल्ली

शहीदेआज़म भगतसिंह के सौवें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम 28 सितम्बर, दिल्ली। शहीदेआज़म भगतसिंह के सौवें जन्मदिवस के अवसर पर दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा में दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये। जन्मशताब्दी की पूर्वसन्ध्या पर नौजवान भारत सभा ने करावलनगर की शहीद

प्रमाण नहीं मिलता है। आशु ने पूछा कि आखिर कहाँ गयीं वे किताबें? ऐसा किसी कांग्रेसी नेता या बुद्धिजीवी के साथ तो नहीं हुआ! गाँधी और नेहरू ने क्या कहा था यह तो सभी पाठ्यपुस्तकों और स्कूली से लेकर कॉलेज तक के पाठ्यक्रमों तक में पढ़ाया जाता है, लेकिन भगतसिंह कितने मेधावी, प्रतिभाशाली और क्रान्तिकारी चिन्तक थे, यह किसी भी पुस्तक में नहीं बताया जाता। उल्टे महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्य के पाठ्यक्रमों में उन्हें आतंकवादी बताया जाता है। कैसी विडम्बना है यह? आशु ने कहा कि स्पष्ट तौर पर यह एक साज़िश के तहत किया जा रहा है। कारण यह है


भगतसिंह कॉलोनी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम शाम को 6 बजे शुरू हुआ । सबसे पहले शहीदों को श्रृद्धांजलि देते हुए नौभास के कार्यकर्ताओं ने एक गीत 'शहीदों के लिए' प्रस्तुत किया। इसके बाद गगनभेदी नारेबाजी के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुत की गयी। सबसे पहले नौभास के कार्यकता आशु ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज के समय में हमारे सामने जो सबसे अहम काम है वह यह है कि विस्मृति के अँचेरे में धकेल दिये गये भगतसिंह और उनके साथियों के विचारों को जनता के सामने लाया जाय। शासक वर्ग ने आजादी के बाद से ही एक साजिश के तहत भगतसिंह और उनके सायियों के विचारों को दवाया है, छिपाया है और जनता के सामने नहीं आने दिया है। मिताल के तीर पर, वह तथ्य जानकारी होने के बावजूद किसी भी सरकार ने जनता के सामने नहीं लाया कि भगतसिंह ने जेल में रहने के दौरान चार किताबें और एक जेल नोटवुक लिखी थी। भगतसिंह की जेल नोटबुक एक रूसी अनुतंथानकर्ता के प्रयासों के कारण सामने आयी और राहुल फाउण्डेशन ने उसे हिन्दी में प्रकाशित किया और हिन्दी भाषी पाठकों के सामने भगतसिंह की शख्तियत के कई छिपे पहलुओं को उजागर किया। लैकिन इसके अतिरिक्त भी, चार पुस्तके यी जो आखिरी सूचना के जनुसार नेह下 को सौँपी गयी वीं। लेकिन उसके बाद उनका कोई

कि भगतसिंह के विचारों से आज भी शासक और लुटेरे भय खाते हैं और हर वक्त इस प्रयास में रहते हैं उनके विचार जनता तक न पहुँच पाएँ। इसके बाद 'किस्सा-ए-आजादी, उर्फ़ साठ साल की बर्बादी' नामक नाटक की प्रस्तुति की गयी। इस नाटक में आज़ादी के बाद बीते 60 वर्षों की कहनी को जनता के सामने पेश किया गया। नाटक में दिखलाया गया कि किस प्रकार आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस अपने वायदों से मुकर गयी और किस तरह शुरू से ही पूँजीपतियों की सेवा में लग गयी। इसके बाद तमाम और भी सरकारें आयीं लेकिन उनके राज में भी जनता को कांग्रेस के राज की ही तरह दमन, उत्पीड़न और शोषण मिला। साथ ही, इस पूरे दौरान जनता के प्रतिरोध को भी चित्रित किया गया। इसके बाद दो और कान्तिपारी गीतों की प्रस्तुति की गयी, 'आँधी के झुले पर झूलो' और 'लोड़ो बन्धन तोड़ो' । नौजवान भारत सभा के संयोजक आशीष ने कहा कि, आज के समय में संविदनशीन्त, बहादुर क्रान्तिकारी युवाओं के समक्ष जो सबसे बड़ा कार्यभार है लह है भगतसिंह के विचारों हो जन-जन तक पहुँचाना। भगतसिंह ने स्वयं कहा था कि आज हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम-पिस्तौल उठाएँ। हम उनसे कहेंगे कि वे पढ़ें और पॉलिटिक्स का ज्ञान हासिल करें। और कान्ति की अबख को गौव की जर्जर झोपड़ियों,

खेतो-खलिहानों से लेकर फैक्टरियों-कारखानों तक पहुँचाएँ। आशीष ने कहा कि यही आज का काम है। आज भगतसिंह के विचारों को गाँव के गुरीबों के बीच और शहरों में लहरा रहे मज़दूरों के जनसमुद्र के बीच बिखेर देना होगा । यहीं से एक अखिल भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी के निर्माण का रास्ता फूटेगा, जिसका सपना भगतसिंह ने देखा था। अन्त में नीभास के अभिनव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज भगतसिंह के विचार पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हो चुके हैं। भगतसिंह ने कहा था कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि समाज में पूँजीपति मेहनतक़श जनता की आय के साधनों पर कब़ा जमाए बैठे रहेंगे। ऐसे शोषकों की चमड़ी का रंग कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसान द्वारा इंसान का शोषण जारी रहेगा। अभिनव ने कहा कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज भी इंसानों द्वारा इंसानों का शोषण जारी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आज भारत में 84 करोड़ लोग 20 रुपये प्रतिदिन से कम की आय पर जी रहे हैं। 28 करोड़ बेरोज़गार सड़कों पर चप्पलें फटका रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मज़दूरों का गुलामों की तरह शोषण किया जा रहा है। ग़रीव किसान पूँजी और बाज़ार की मार से लगातार उजड़ रहे हैं। खेतिहर मज़दूरों का शोषण और भी भयंकर है। देश में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे भूख और कुपोषण का शिकार हैं। दूसरी तरफ़, आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद शीर्ष के 22 पूँजीपति घरानों की सम्पत्तियों में 500 गुना से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। ऐसे में साफ़ है कि यह किसकी आज़ादी है। सरकार इन्हीं पूँजीपतियों के हितों की नुमाइन्दगी करती है। अभिनव ने कहा कि यही प्रमाण है कि भगतसिंह की लड़ाई की प्रासंगिकता तो अब और भी बढ़ गयी है और अब तो और ज्यादा शिद्दत के साथ इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि एक अखिल भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी के निर्माण में जुट जाया जाय जो चुनाव के रास्ते नहीं बल्कि इंक़लाब के रास्ते देश में जनता के स्वराज्य को क़ायम करे। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर ही भगतसिंह के विचारों बाली पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। जनता ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शिरक्त की और नीभास के प्रयास को सराहा। कई नीजवानों ने नौभास से जुड़ने और भगतसिंह के विचारों को जानने की इच्छा भी प्रकट की।
(पेज 5 पर जारी)

(पेज 4 से आगो)

## दिशा छात्र संगठन

28 सितम्बर को दिशा छात्र संगठन ने दिल्ली विश्ववियालय के नॉर्थ कैम्पस में एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इस साड़किल यात्रा का नाम 'शहीदेआज़म विचार यात्रा' था। यह साइकिल यात्रा हिन्दू कॉलेज से प्रास्म हुई। इस यात्रा में करीब 70 खात्र-छात्राओं ने शिरकत की। हिन्दू कॉलेज से निकलने के बाद यात्रा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्त, किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, दोलतराम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, खालसा कॉलेज, मिराण्डा हाउस, स्कूल ऑफ़ करेस्पॉण्डेंस, साइंस फैकल्टी, लॉ फैकल्टी होते हुए आट्र्स फैकल्टी पहुँची जहाँ इसका समापन हुआ। विचार यात्रा के दौरान इसमें शामिल छात्र-छात्राएँ भगतसिंह की बात सुनो, नई क्रान्ति की राह चुनो', 'भगतसिंह का सपना आज भी अधूरा, छात्र और नौजवान उसे करेंगे पूरा', 'भगतसिंह का ख़ाब अधूरा, इसी सदी में होगा पूरा', 'भगतसिंह ने दी आवाज़, बदलो-बदलो देश-समाज', 'भगतसिंह का आहान, जागो-जागो नौजवान' आदि नारे लगा रहे थे। इस दौरान यात्रा टोली ने हर कॉलेज और फैकल्टी के गेट पर रुककर पर्चा वितरण किया और नुक्कड़ सभाएँ कीं। यात्रा टोली जहाँ-जहाँ गयी वहाँ छात्रों ने इसे सराहा और दिशा छात्र संगठन से जुड़ने की इच्छा जतायी। दिशा छात्र संगठन की शिवानी ने बताया कि इस यात्रा का मकसद भगतसिंह को किसी रस्म-अदायगी के तौर पर याद करना नहीं है। आज स्थिति यह है कि पढ़ी-लिखी आबादी का भी वड़ा हिस्सा नहीं जानता है कि भगतसिंह महज एक बहादुर क्रान्तिकारी नहीं थे बत्कि एक क्रान्तिकारी चिन्तक भी थे। उनकी लड़ाई सिर्फ़ अंग्रेज़ी शोषण के खिलाफ़ नहीं थी बल्कि हर किस्म के शोषण के खिलाफ़ थी। आज सबसे बड़ा काम है कि भगतसिंह के चिन्तन के पहलू को आम छात्रों-नौजवानों के सामने लाया जाय और उनके विचारों से आम जनता को परिचित कराया जाय। दिशा छात्र संगठन के संयोजक अभिनव ने कहा कि दिशा छात्र संगठन का मानना है कि भगतसिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और आम छात्र-युवा आबादी में उसके व्यापक और सघन प्रचार की आवश्यकता है। आज कैम्पसों का वर्ग चरित्र बदलता जा रहा है और आम घरों के लड़के-लड़कियाँ कैम्पस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कारण यह है कि सरकार तेज़ी से फीसें बढ़ा रही है और सीटें घटा रही है। ऐसे में महज छात्र आन्दोलन सम्भव नहीं रह गया है और आवश्यकता है एक व्यापक छात्र-युवा आन्दोलन की। यानी, व्यापक पैमाने पर ऐसे युवाओं को आन्दोलन से जोड़ना होगा जो कॉलेज-विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं, फैक्टरियों में खट रहे हैं या बेरोज़गार घूम रहे हैं। ऐसे नौजवानों में क्रान्तिकारी सम्भावनाएँ जसीमित हैं और क्रान्तिकारी छात्रों को इन नौजवानों से जुड़ना होगा और उनके सामने एक विकल्प रखना होगा। शिक्षा और रोज़गार को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए संघर्ष करते हुए एक देशव्यापी छात्रन्युवा आन्दोलन संगठित करना आज का एक प्रमुख कार्यभार है। किसी भी क्रान्तिकारी पार्टी के एजेण्डे पर यह प्रश्न प्रमुखता के साय मौजूद होगा। इसके विना किसी अखिल भारतीय क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण सम्भव नहीं है। साइकिल यात्रा का समापन एक जनसभा के साथ हुआ जिसमें मिथिलेश, प्रसेन, श्वेता, लता आदि अन्य कई छात्र कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और क्रान्तिकारी गीतों की प्रस्तुति की।

## गाजियाबाद

गाजियाबाद। शहीदेशाजम भगतसिंह की जन्पशती वर्ष के अवसर पर नोएडा-गाजियाबाद की नौजवान भारत सभा ने 23 से 30 सितम्बर 2007 तक इलाके के विभिन्न मुहल्लों में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की। 23 सितम्बर को प्रात: $5: 30$ से विजयनगर के एल ब्लॉक में प्रभात फेरी से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। एल-बॉक के निवासी इतनी सुबह घूम-घूमकर गीत गाते हुये नीजवानों की टोली को कौतूहल से देख रहे थे। नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता सभी नागरिकों को पर्चा भी देते जा रहे थे। प्रभात फेरियों का सिलसिला विजयनगर के अलग-अलग मुहल्लों में कई दिन चला। 25 व 26 सितम्बर की सुबह यह टोली पुराना व नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। वहाँ एक ओर "स्मृति संकल्प यात्रा" का बैनर हंगा था। शहीद भगतसिंह के उद्धरण एक पोस्टर पर लिखकर एक दीवार पर चिपका दिये गये थे। मुबह 7 बजे से 10 बजे तक टोली के दो कार्यकता डफ पर गीत गाते हुये लीगों का ध्यान अपने विचारों की ओर खींच रहे थे। कई नीजवान कार्यकर्ता आनेनजाने वालों को पर्चे धमा रहे थे। इन पर्वों में आम जन को शहीद भगततिंह की मूल विचारधारा से परिचित कराने वाली बाते लिखी च्यां। एक नौजवान कार्यकर्ता चादर फैला कर आने-जाने वाले लोगों ते पर्चों के लिए आर्थिक सहयोग की माँग कर रहा था।


इन दो दिनों के दौरान 2500 से ज्यादा लोगों ने पर्चे लिये और कई लोगों ने आर्थिक सहयोग भी दिया।

शाम के वक्त इस टोली के सदस्य साइकिल पर सवार हो कर मुहल्लों, चौराहों, गलियों में जाकर डफ बजा कर लोगों को इकट्ठा करते, भाषण देते और पर्च बाँटते। 8 दिनों के सतत अभियान के दौरान करीब नी हजार पर्च-बंटे गये। इन सभाओं में नौजवान और मजदूर आवादी ने सबसे अधिक हिस्सेदारी की।

28 सितम्बर के दिन विजयनगर के प्रताप विहार में स्थित शहीद भगतसिंह पुस्तकालय के पास ही लोग जुलूस के लिए एकत्रित होने लगे थे। करीब 25 नौजवान जुलूस की शक्ल में गौशाला फाटक होते हुये गाजियावाद घण्टाघर स्थित शहीदेआजम की प्रतिमा पर पहुँचे। इस टोली के सभी सदस्य हाथों में दफ्तियाँ लिए थे। इन पर 'भगतसिंह का खाब, इलेक्शन नहीं इंकलाब', 'भगतसिंह की बात सुनो, नई क्रान्ति की राह चलो' आदि नारे लिखे थे। सारे रास्ते जुलूस नारे लगाते चल रहा था।

भगतसिंह की प्रतिमा पर पहुँचकर टोली ने नारों से माहौल को गरमा दिया। टोली के जनार्दन ने शहीद भगतसिंह की मूर्ति का माल्यार्पण किया और कपिल ने अपनी वात रखी। उन्होंने बताया कि मानवद्रोही हो चुकी पूँजीदादी व्यवस्था का एक ही विकल्प हैइसका समूल नाश और समाजवाद का निर्माण। इसके लिए देश के सभी सच्चे युवा आगे आयेंगे और आम जन से अपने जीवन को जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश का बौद्धिक तबका ए.सी. रूम में बैठकर शहीद भगतसिंह को याद कर रहा है लेकिन भगतसिंह तो मजदूरों किजानों की आम मेहनतक़श अवाम की वात करते थे। इसलिए उनकी जन्मशती मनाने का सही तरीका उनके सपनों के भारत का निर्माण करने के संकल्प के अलावा, शोषण विहीन समाज बनाने के लिए आगे आने के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता।

इस मौके पर नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे गाजियाबाद के सफाई कर्मचारियों के बीच गये। सफाई कर्मचारी दुकानदारों द्वारा अपने दो सहकर्मियों पर हुये जानलेवा हमले के विराध में हड़ताल पर थे। वहाँ सभा के कार्यकताओं ने पर्चे बाँटे और दलाल नेताओं के खिलाफ कर्मचारियों को सावधान करते हुये क्रान्ति की राह पकड़ने का आहान किया।

29 व 30 सितम्बर को खोड़ा के मात्रिका विहार व नोएडा की सेक्टर 9 व 10 की झुग्री में मशाल जुलूस, नाटक व क्रान्तिकारी गीतों की प्रस्तुति की गई। इन कार्यकमों में सैकड़ों लोगों ने हिस्सेदारी की । हजारों लोगों ने पर्चे पढ़े। आम लोग 'भगतसिंह का खाब, इलेक्शन नहीं इंकलाब' का नारा लगा रहे थे। लोगों ने 'देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच' नाटक को खूब सराहा।

आम लोगों ने वक्ताओं के भाषण को ध्यान से सुना। उन्होंने पूछा कि यह सही है कि पूँजीवाद एक बीमारी है लेकिन इसका रास्ता क्या होगा? इसपर कार्यकताओं और आम मझदूरों के बीच लम्बी बात हुई । कई मजदूरों ने अपनी पहलकदमी दिखाई और कामों में आने की इच्छा जाहिर की। नीजबान भारत सभा ने साल भर वस्ती मुहल्लों में भगतसिंह जन्मशती वर्ष को मनाने का संकल्प लिया।


## तुधियाना

भगतसिंह जन्मशताब्दी कनवैनशन पूरे जोश से सम्पन्न
पंजाव के कोने-कोने से पहुँचे सैकड़ों नौजवनों के "शहीद भगतसिंह अमर रहे!" "इंकलाब जिन्दाबाद", "शहीदो तुहाडे काज अधूरे, लाके जिन्दगियाँ करांगे पूरे" आदि नारों के साथ लुधियाना के जवाहर नगर कैम्प के हनुमान झंडघर में नीजवान भारत सभा की तरफ से बुलाई गई "शहीद भगतसिंह जन्मशताब्दी कन्बेनशन" सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस कनवैनशन के साथ ही नौभास द्वारा चलाई जा रही स्मृति संकल्प यात्रा की पंजाब में दूसरे चरण की शुरूआत हो गई। शहीद भगतसिंह के 75 वें शहादत दिवस से ही जारी इस अभियान को दूसरे दौर, जोकि जन्मशताब्दी के अन्त 28 सितम्वर 2008 तक जारी रहेगा, में शहीद भगतसिंह के विचारों को आय जनता तक पहुँचाने के लिए और भी जोश-ओ-खरोश के साय आगे बढ़ाने का प्रण किया गया।
"वो एक अमीर घर से थे, पढ़े-लिखे और बुद्धिमान थे। भगतसिंह चाहते तो अंग्रेजों के प्रशासन में किसी भी बड़े पद को हासिल कर ऐश-आराम की जिन्दगी जीने की सोच सकते थे। लेकिन उन्होंने ये घटिया रास्ता न चुनकर भारतीय जनता की गुलामी ग़रीबी के विरुद्ध, उसके सुन्दर भविष्य के लिए सब धन-दौलत को ठोकर मारकर क्रान्तिकारी जीवन जीने का रास्ता चुना। हम नौजवानों को उनसे प्रेरणा लेनी होगी," इन शब्दों के साथ नौभास पंजाब के संयोजक राजविन्दर ने नौजवानों को शहीद भगतसिंह के सपनों के भारत का निर्माण के लिए अपना जी-जान लगा देने का आहान किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय से विशेष रूप से जन्मशताब्दी कनवेनशन में पहुँचे दिशा छात्र संगठन के अभियान टोली ने कहा कि आज क्रान्तिकारी भावनाएँ रखने वाले नौजवनों को ग़रीब मेहनतक्रश जनता में धैस जाना होगा। भगतसिंह के आहान पर अमल करते हुए, गाँव-शहर ही झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों, तमाम सर्वहाराओं में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना होगा और उनके जुझ़ारू क्रान्तिकारी जन संगठन बनाने होंगे। जनता के बीच में से अग्रणी चेतन हिस्सों से क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीं का निर्माण करना होगा, जो पूँजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति की अगवाई दे सके। साथ ही उन्होंने नौजवानों को जाति-धर्म-क्षेत्र आदि के नाम पर जनता को बाँटकर रखने वाले फासीवादियों से खबरदार रहने और आर.एस.एस. जैसे इन फासीवादियों द्वारा जो आज शहीद भगतसिंह और अन्य क्रान्तिकारियों के जीवन और विचारों को तोड़-मरोड़कर प्रचार किया जा रहा है, उसका पूरी ताकत के साथ पर्दफाश करने का आद्वान किया।

पंजाब कान्तिकारी पत्रिका "प्रतिबद्ध" के सम्पादक सुखविन्दर ने कहा कि नौजवानों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अध्ययन करना होगा। भगतसिंह भी ऐसा ही किए थे। गम्भीर और गहन अध्ययन के बाद ही उन्होंने समाजवादी विचारों को अपनाया या। वे केवल जुझ्षारु क्रान्तिकारी ही नहीं बच्कि गम्भीर चिन्तक और दार्शानिक भी थे। उन्होंने अपने अनुभव, भूतपूर्व भारतीय कान्तिकारियों
(पेज 6 पर जरी)

## (पेल 5 से आये)

से ही नहीं बत्कि विश्वमर के मेहनतक़शों के क्रान्तिकारी आन्दोलनों से भी प्रेणा और शिक्षा हासिल की। उन्होने शहीद भगतसिंह के वैचारिक विकास को जानने और उनकी अन्तिम समय तक विकसित हो चुकी विचारधारा को समझने और आगे बढ़ाने के लिए नौजबनों को प्रेरित किया।

अनिल, जोगिन्दर, राजबिन्दर, नरिन्दर ने "ऑधी के झूले पर भूलो" आदि समूह गीत पेश किए। लबविन्दर बश्शीबाला ने "मेन हर गभरू विंचो दिबदी है तसवीर भगतसिंह दी" और राजबिन्दर ने "मशाला बाल के चलना" आदि पंजाबी क्नान्तिकारी गीत पेश किए। नोजवानों ने जोरदार तालियों के साथ उनके गीतों की सराहना की।

कनवैनशन के दौरान स्टेज की कार्यवाई सम्भाल रहे अजयपाल ने चार प्रस्ताव पेश किए। पहले में भगतसिंह द्वारा जेल जीवन के बौरान लिखी गई चार किताबें "आत्मकया", "समाजवाद का आदर्श", "भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन" और "भौत के दरवाजे पर" जिसकी आशंका है कि वे गुम हो चुकी हैं, को टूँडने के लिए राष्ट्रीय कमिशन बनाने के लिए सरकार के आगे माँग रखी गई। दूसरे प्रस्ताव में माँग की गई कि भगतसिंह और उनके साथियों के दस्तावेजों को भारत की सभी भाषाओं में छापकर हर गाँद और शहर की शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों में रखा जाए, तीसरे प्रस्ताव में भगतसिंह के लेखों को हर स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने की माँग की गयी। अगले प्रत्ताव में माँग की गई कि भगतसिंह का वह पिस्तौल जो सांडरस कल में भी इस्तेमाल किया गया था को किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाए। उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक पिस्तील को "आज़ाद" भारत के हुक्मरानों ने भी कई दशकों तक फिलौर (जिला लुघियाना) जेल में अपराधियों से मिले हथियारों के बीच ही रखा हुआ था।

सभी नौजवानों में सर्वसम्पति से ये चारों प्रस्ताव पारित किए।
इसके बाद नोजवानों का ये हुजूम कनवैनशन स्थल से लुधियाना


की सड़कों पर पैदल मार्च के लिए निकल पड़ा। सारे राह आसमान चीरते नारे गूँजते रहे। लोगों में पर्चा बाँटा गया। हाथों में भगतसिंह की तस्वीरों और विचारों के बड़े-बड़े बैनर लिए दो लाइनों में चलते हुए नौजवानों का ये काफिला भरत नगर चौंक से होता हुआ जगरांव पुल तक पहुँचा। वहीं से जवाहर नगर कैम्प पहुँचन के साथ ही कनवैनशन का समापन हुआ।

इस जन्मशताब्दी कनवैनशन में पहुँचने के लिए बड़े पैमाने पर कालेजों, विश्वविद्यालयों, मजदूर बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी और पंजाबी में पर्चा वितरण किया गया। शहीद भगतसिंह की तस्वीर वाला एक आकर्षक पोस्टर भी दीवारों पर चिपकाया गया। दीवार-लेखन भी की गई। लुधियाना के गयासपुरा इलाके में झ्ञण्डा मार्च करते हुए पर्चा बाँटा गया था।

## गोरखपुर

भगतसिंह सप्ताह का आयोजन
यहाँ दिशा छात्र संगठन और नौजबान भारत सभा द्वारा संयुक्त रूप से स्पृति संकल यात्रा के अन्तर्गत भगत सिंह सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह की शुठआत भगतसिंह जन्मशताब्दी मार्च से हुई। यह मार्च गोरखपुर विश्ववियालय के मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर बिसिमिल तिराहा, गोलघर, टाउनहाल, बख्छीपुर, घासीकटरा होते हुए जाफ़राबाजार-कल्याणुर स्थित 'आहान' कार्यालय पर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान रास्ते भर जगह-जगह कई नुक्कड़ सभाएँ की गईं और ब्यापक पर्चा वितरण किया गया। कार्यकर्ता विभिन्न नारे लिखी आकर्षक तबितियाँ हाय में लिए चल रहे थे। मार्च में कार्यकत्ता चार पहिये वाले हाथ ठेले पर भगतसिंह की विशाल आदमकद तस्वीर के साय चलती-किरती पोस्टर प्रदर्शनी भी साथ लेकर चल रहे थे।
'भगतसिंह की बात सुनो, नई क्रान्ति की राह चलो', 'भगतसिंह ने दी आवाज, बदलो-बदलो देश-समाज", "भगतसिंह का है पैगाम, जागो मेहनतकश अवाम', 'भगतसिंह का सपना आज भी अघूरा,


मेहनतक़श और नौजवान उसे करेंगे पूरा’ आदि ओजपूर्ण नारों और नुक्कड़ सभाओं के ज़रिये व्यापक जनसमुदाय को भगतसिंह के अधूरे सपनों की याद दिलायी गयी और उन्हें पूरा करने के लिए क्रान्तिकारी जनसंघर्ष संगठित करने का आहान किया गया।

सप्ताह के अन्य कार्यक्रमों में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्रों की भारी भीड़ के समक्ष देश-विदेश के चुनिन्दा कवियों की क्रान्तिकारी कविताओं की ओजपूर्ण और भावनापूर्ण प्रस्तुतियाँ और कई स्थानों पर ‘दिशा’ टीम द्वारा सामूहिक रूप से तैयार किये गये 'किस्सा-ए-आज़ादी उर्फ साठ साल की बर्बादी' नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन शामिल थे।

इस नुक्कड़ नाटक में भगतसिंह के सपनों के आइने में साठ साल की आजादी के असली चरित्र को उजागर करते हुए नये भारत के निर्माण के लिए भगतसिंह के रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया है। तथाकयित आज़ादी मिलने के बाद आम मेहनतक़श अवाम की उम्मीदें, उसका मोहभंग, पूँजीवादी सत्ता का दमनकारी चरित्र, पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियों की पतनशीलता, संसदीय वामपन्थ की नपुंसकता आदि को विभिन्न दृश्यावलियों में समेटा गया है। कोलाज शेली में लिखे गये इस नाटक की विभिन्न दृश्यावलियों को दो सूत्रधार आपस में जोड़ते हैं।

इसके अलावा, 28 सितम्बर के दिन शहर के बेतियाहाता चौक पर स्थित भगतसिंह की प्रतिमा के समक्ष कुर्वानी, विद्रोह और क्रान्ति के प्रतीक लाल रंग के सौ गुब्बारों को हवा में उड़ाया गया। इसके बाद संकल्प सभा हुई और जन्मशताब्दी वर्ष में भगतसिंह के सपनों को पूरा करने के लिए नया संकल्प लेने के प्रतीक स्वरूप मशाल जुलूस भी निकाला गया।

कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से प्रमोद, अवधेश, उदयभान, प्रशान्त, राजू, वीरेश, समर, दीपक, वीरेन्द्र, शिल्पी, अपूर्व, मनीष, रोहितशव, अतुल, सन्त, धीरज, नागेन्द्र आदि ने शिरकत की। इस अबसर पर शहर में व्यापक पैमाने पर पोस्टर और स्टीकर चिपकाये गये।

## इलाहाबाद

## दो दिवसीय कार्यक्रम

इलाहाबाद शहर में ‘दिशा छात्र संगठन’ के कार्यकर्ताओं ने भगतसिंह जन्मशताब्दी की शुरुआत के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। जन्मशताब्दी की पूर्वसंध्या पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने विश्ववियालय परिसर में जुलूस निकालकर भगतसिंह के अधूरे सपनों की याद दिलाया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ता भगतसिंह के चित्र छपे टी-शर्ट पहने हुए थे और आकर्षक तखितियाँ हाथों में लेकर चल रहे थे जिनपर भगतसिंह के सन्देश और आस्वानपरक नारे लिखे हुए थे। जुलूस की समाप्ति पर छात्रसंघ भवन के समक्ष 'देश को आगे बढ़ाओ' नामक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की गयी।

28 सितम्बर को शहर के आम नागरिकों के बीच व्यापक स्तर पर भगतसिंह की क्रान्तिकारी विरासत की याददिहानी के लिए साइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस विश्वविधालय परिसर स्थित छात्रसंप भवन से शुरू होकर समूचे विश्ववियालय क्षेत्र से गुजरता हुआ चन्द्रशेखर आज़ाद की शहादत स्थली आजाद पार्क से होते हुए सिविल लाइस, सुभाष चौक से गुजरकर हाईकोर्ट परिसर पहुँचकर समाप्त हुआ।

साइकिल जुलूस के रास्ते में जगह जगह रककर नुक्कड़ सभाएँ

भी की गयीं और पर्चा वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं के जोशीले नारों और युवा सुलभ आवेग ने समूचे शहर को यह अहसास दिलाया कि शहीदों की याद को ठण्डे कर्मकाण्डी अनुष्ठानों में तब्दील करने वाले लोग क्रान्तिकारी विरासत को गन्दा कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नमिता, गीतिका, अमित, अनूप, अभिषेक, रितेश, प्रदीप और देवेन्द्र आदि ने शिरकत की।

## लखनউ

लखनक, 28 सितम्बर। 'मेरी हवा में रहेगी ख्याल की विजली ये मुश्ते ख़ाक़ है फ़ानी, रहे रहे न रहे।' ये लाइने भगतसिंह द्वारा अपने छोटे भाई कुलतारसिंह को लिखे गए अन्तिम पत्र से ली गई हैं और इसे आधार बनाया है 'नीजवान भारत सभा' व 'दिशा छात्र संगठन' की ओर से तैयार किये गये पोस्टर प्रदर्शनी में।

उक्त दोनों संगठनों की ओर से आज भगतसिंह जन्मशताब्दी वर्ष (28 सितम्बर 2007-28 सितम्बर 2008) के अवसर पर हजरतगंज में भगतसिंह के विचारों की एक झाँकी प्रस्तुत की गई। जिसका उद्देश्य जनता को भगतसिंह के विचारों से परिचित कराना है। हिन्दुस्तान की जनता की मुक्ति के लिए जो भगतसिंह के विचारों को पोस्टर में दर्शाया गया है। जैसे- यदि कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है तो उस देश के नौजवानों का अधिकार ही नहीं कर्तव्य बन जाता है कि वे ऐसी सरकार का उखाड़ फेंके।' ‘क्रान्ति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है,' आदि।

नौजवान भारत सभा के लालचन्द व शालिनी ने बताया कि भगतसिंह की वीरता जर कुर्बानी से तो पूरा देश परिचित है। लेकिन इस देश के पढ़े-लिखे नौजवान तक यह नहीं जानते कि 23 वर्ष की छोटी-सी उम्र में फाँसी का फन्दा चूमने वाला यह जाँबाज नौजवान कितना ओजस्वी, प्रखर और दूरदर्शी विचारक था! उन्होंने कहा कि यह हमारी जनता का दुर्भाग्य है और सत्ताधारियों की साजिश का नतीजा है। अब यह हमारा काम है हम भगतसिंह और उनके साथियों के विचारों को जन-जन तक पहुँचाएँ, उनकी स्मृति से प्रेरणा लें और उनके विचारों के आलोक में अपने देशकाल की परिस्थितियों को समझकर नई क्रान्ति की दिशा तय करें और फिर ताउम्र क्रान्ति की राह पर हमदृढ़ता पूर्यक आगे बढ़े।

भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों से सजी इस पोस्तर प्रदर्शनी में फॉसी के फन्दे पर चढ़ते क्रान्तिकारी, टूटती हथकड़ियाँ, जेल सीखवों व लहराती मुद्वियाँ उन महान क्रान्तिकारियों के जीवन की जीवन्त तस्वीर उपस्थित कर रहे थे। इस प्रदर्शनी को कलाकार, कार्टूनिस्ट रामबायू के निर्देशन में कला महाविधालय के छात्रों ज्ञानेन्द्र और सुनील द्वारा तैयार किया था। पोस्टर प्रदर्शनी को देखनेक के लिए लगातार लोगों की भीड़ बनी रही, जो भगतसिंह के उद्धरणों को पढ़ रहे थे और उस पर बातें कर रहे थे, एक विचारोत्तेजना का माहील था लोगों में। आयोजकों से लगातार कुछ लोग बहस भी कर रहे थे।

इस अवसर पर भगतसिंह के साहित्य का एक पुस्तक प्रदर्शनी के साथ-साथ क्रान्तिकारी गीतों के 'उजाले के दरीचे' नाम के कैसेट भी था और साथ में भगतसिंह की फोटो व उद्धरण के टीशर्ट भी ये। टीशर्ट के पहनने के उद्देश्य के बारे में आयोजकों ने बताया कि आज युवाओं तक यह सन्देश पहुँचाना है कि वे माइकल जैक्शन व मेडोना की जगह भगतसिंह को अपना हीरो माने क्योंकि जाज के युवाओं के सच्चे हीरो भगतसिह ही हो सकते हैं।

# सुधारवाद और क्रान्तिवाद 

## स्तालिन

क्रान्तिकारी कार्यनीति और तुधारादी कार्यनीति में क्या अन्तर है? कुछ लोग समझते हैं कि लेनिनवाद सुधारों, समझीतों और सन्धियों के एकदम विरुद है। यह धारणा विक्युल गलत है। और लोगों की तरह बोल्सेविक भी यह बात जानते हैं कि एक खास अर्थ में हर छोटी चीज़ सहायक होती है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में आम तौर पर षुधारों की और खात तोर पर सन्धियों और समझ़ीतों की आवश्यकता एवं उपयोगिता होती है।

लेनिन ने कहा है, "अन्तरराप्ट्रीय पूँजीवाद के उन्मूलन का वुद्ध विभिन्न राज्यों कै बीच होने वाले साधारण युद्धों से सौगुना अघिक कठिन, लम्बा और पेचीदा है। ऐसे युद्ध का संचालन करते समय पहले से अपनी रणनीति न निर्धारित करना, दुसमों के पस्पर विरोधी स्वार्थों से संयषों का (चाहे वे अस्थाई

ही क्यों न हो) लाभ न उठाना, जो मित्र बन सकते हैं (चाहे वे अस्थाई, अस्थिर और झागा-पीछा करने वाले ही क्यों $T$ हों, और कुछ खास शतों पर ही मिन्रता के लिए तैयार क्यों न हुए हों) उनके साध भिन्नता करने के लिए अपनी माँगों को धोड़ा कम करने और उनके साथ समझीता करने से इंकार करना क्या बिल्कुल हास्यास्पद नहीं है? क्या लगभग बैसा ही नहीं है जैसा कि किसी दुस्ह और अनजान पहाड़ की चोटी की कठिन चढ़ाई आरम्भ करने के पहले ही इस बात की षोषणा कर देना कि हमें टेढ़े-मेढ़े रास्ते से नहीं जाना होगा, कभी पीछे कदम रखने की आवश्यकता न प⿳亠़ मार्ग को छोड़कर किसी अन्य रास्ते के आजमाने की ही जरूत होगी।" (लेनिन "वापपन्धी" कम्युनिज्ञ : एक बचकाना मर्ज, ग्रन्चाबली, खण्ड 10 पृ. 111)

अतएव प्रश्न सुधारों, समझीतों और सन्धियों का नहीं है। प्रश्न उनके उपयोग का है।

एक सुधाखादी के लिए सुधार ही सबकुछ हैं क्रान्तिकारी कार्य तो आकस्मिक चीज़ है; अधिक से अधिक वह गप-शाप करके समय काट देने या जनता की औंबों में धूल झोंकने का एक साधन हैं। यही कारण है कि पूँजीवादी शासनकाल में सुधारादी कार्यनीति के अन्तर्गत सुधार केवल उस शासन को दृढ करने और क्रान्ति को विक्षपित करने के अस्त्र बन जाते हैं।

इसके विपरीत एक क्रान्तिकारी के लिए मुख्य चीज़ सुधार नहीं है बल्कि क्रान्तिकारी कार्य है। सुधार उसके लिए कान्ति के उपपरिणाम है। यही कारण है कि पूँजीवादी शासनकाल में कान्तिकारी कार्यनीति के अन्तर्गत छोटे-मोटे सुधार भी उक्त शासन को विघटित करने और


कान्ति को दृढ़ करने के अस्त्र बन जाते हैं और क्रान्ति आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं।

अतएव एक क्रान्तिकारी किसी सुधार को इसलिए स्वीकार करता है कि वह उसकी सहायता से क्रानूनी और गैरक़ानूनी कामों को एक साथ चला सकता है और सुधारों की आड़ में पूँजीवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की क्रान्तिकारी तैयारियों

को आगे बढ़ाने का अपना गैफ़ानूर्ती काम और भी मुत्तैदी से चला सकता है।

सामाज्यवादी शासन की परिस्थितियों के अन्तर्शत क्रान्तिकारी ढंग से समझीतों और सुधारों के उपयोग करने का वही वास्तविक अर्य है।

इसके विपरीत एक सुधारवादी सुधारों को इसलिए स्वीकार करता है कि उसके बहाने वह सभी गीरकानूनी कामों को तिलांजलि देता है, जनता की क्रान्तिकारी तैयारियों के मार्ग में रोड़े अटकाता है और सुधारों के ‘वरदान की छाँह में बैठकर विश्राम करता है।

यह है सुधाखादी कार्यनीति का तात्पर्य।

साम्राज्यवाद के युग में सुधारो और समझौतों के सम्बन्ध में यही लेनिनवाद का दृष्टिकोण है।

## अमेरिकी समाज में अमीर-ग़रीब के बीच बढ़ती खाई

दनिया भर का और हमारे देश का भी मीडिया अमेरिका को एक मध्यवर्ग की सेवा करने वाली अर्यव्यवस्था और असंख्य सम्भावनाओं के देश के रूप में पेश करता है। तमाम टी.वी. कार्यक्रमों को देखकर ऐसा लगता है मानो अमेरिका स्वर्ग हो! तस्वीर आँखों के सामने कुछ ऐसी बनती है जैसे कि अमेरिका में कोई गरीब नहीं होता, कोई बदहाली नहीं होती, वगैरह। अमेरिकी जनतन्त्र को दुनिया का सबसे बड़ा जनतन्त्र कहा जाता है और अमेरिका खुद भी दुनिया भर में जनतन्त्र का दरोगा बने फिरता है। लेकिन मीडिया उन आँकड़ों और सच्चाइयों को कभी नहीं बताता जो इस अमेरिकी स्वप्न की असलियत पर से परदा हटा देते हैं। हाल ही में कुछ नये आँकड़े सामने आये हैं जो हमारे सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को खड़ा करते हैं।

स्वयं सरकारी आँकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी मज़दूर वर्ग की सापेक्षिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आयी है। वानी अन्य धनी वर्गों की तुलना में उसकी आय में कमी आयी है और उसमें गरीबी बढ़ी है। इस बात को लेकर स्वयं मज़दूर वर्ग में जागरूकता बढ़ी है कि आर्थिक विकास के फल सिर्फ़ धनी वर्ग तक पहुँच रहे हैं और लाभ के "रिस कर नीचे तक जाने" (ट्रिकल डाउन यियरी) के सिद्धान्त में कोई दम नहीं है। दिसम्बर, 2005 में नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च ने बताया कि 1980 से 2004 के बीच प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में दो तिहाई की बढ़ेत्तरी हुई। लेकिन मुद्सास्फीति से होने वाली कमी को घटाने के बाद औसत मजदूर की मजदूरी में की आयी। 1972 से 2001 के बीच सबसे ऊपर के 10 प्रतिशत धनी लोगों की आय में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन सबसे ऊपर के 0.1 प्रतिशत लोगों की आय में इसी दीरान 181 प्रतिशत की वृद्धि हुई। और तो और, इसी दौरान सबसे ऊपर के 0.01 प्रतिशत लोगों की

आय में 497 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तमाम अर्थशास्त्री इसकी वजह यह बताते हैं कि बढ़ती उत्पादकता और मज़दूरी के बीच का सम्बन्ध टूट गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रति मज़दूर उत्पादकता में वृद्धि होती है तो उसकी कमाई भी बढ़नी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है मज़दूर जितना अधिक उत्पादक होता जाता है वह उतना ही ग़रीब होता जाता है। कारण यह है बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ मज़दूर की जेब में न आकर मालिक की जेब में जाता है। उपरोक्त रिपोर्ट के ही अनुसार 1997 से 2001 के बीच वास्तविक आय बढ़ोत्तरी में विभिन्न वर्गों का हिस्सा इस प्रकार था-ऊपर के 10 प्रतिशत को कुल आय वृद्धि का 49 प्रतिशत प्राप्त हुआ; नीचे के 50 प्रतिशत को कुल आय वृद्धि का मात्र 13 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ। 1970 से 1998 के बीच सर्वाधिक धनी 0.1 प्रतिशत अमेरिकियों की आय मेहनतक़श वर्ग की कीमत पर चौगुनी हो गयी।

इन सारे आँकड़ों का अर्थ सिऱफ यह नहीं है कि अमेरिकी मज़ूरों की मज़दूरी बढ़ना रुक गया है। इसका अर्थ यह भी है कि अमेरिकी मज़दूरों की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन मैन्यूफैक्वरिंग क्षेत्र में रोज़गार लगातार घट रहा है। कारण है मज़दूरों की बढ़ती उत्पादकता। 2001 से 2006 के बीच में मजदूरों की प्रति घण्टा उत्पादकता में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब यह कि अब पहले से कम मज़दूरों में ही पहले से अधिक उत्पादन हो सकता था। दूसरी ओर मिन्यूफैक्वरिंग उत्पादन पहले जैसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि माँग बढ़ना बन्द हो गयी है। इसलिए अधिक उत्पादन की

आवश्यकता नहीं है और पहले जितना उत्पादन मज़दूरों की उत्पादकता बढ़ने के कारण पहले से कम मज़दूरों में ही किया जा सकता है। नतीजा यह है कि बड़ी अमेरिकी कम्पनियों में लगातार छँटनी हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहले से ग़रीब लोगों का हो रहा है जो दसवीं से भी कम पढ़े होते हैं। 1980 के दशक में दसर्वीं से कम पढ़े मज़दूरों की वास्तविक आय में 20 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1979 से 1992 के बीच इस हिस्से की वास्तविक आय में 23 प्रतिशत की गिरावट आयी। यहाँ तक कि जो दसर्वां तक पढ़े हैं उनकी आय में भी इस बीच 17 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस बीच अनौपचारिक क्षेत्र लगातार बढ़ा है और स्थायी रोज़गार की जगह अस्थायी और ठेका रोज़गार ने ली है।

रोज़गार सुरक्षा के घटने का आलम क्या है इसका अन्दाज़ा कुछ आँकड़ों से लगाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार 1983 में 45 से 54 वर्ष की आय वाले लोगों के पास अगले 12.8 वर्षों तक के लिए नौकरी होती थी। लेकिन 2004 में यह आँकड़ा मात्र 9.7 वर्ष रह गया। 1980 के दशक में 40 से 50 वर्ष उम्र के बीच के अमेरिकियों का 13 प्रतिशत गुरीवी में रहता था। 1990 के दशक में इस आबादी का 36 प्रतिशत हिस्सा ग़रीबी में रहता था।

धनी और गरीब के ब्बीच की खाई भी लगातार बढ़ती गयी है। 1980 से 2004 के बीच ऊपर के 1 प्रतिशत अमेरिकी धनिकों की आय दोगुनी हो गयी। यह वर्ग कुल कर योग्य संसाधनों के 50 प्रतिशत से भी अधिक का मालिक है। दुश ने हाल ही में करों में जो कमी है उसका लाभ ऊपर के सिर्फ़ 32 प्रतिशत परिवारों को हुआ है।

इस बढ़ती खाई और रोज़गार असुरक्षा के निहितार्थ सिर्फ आर्यिक नहीं है यानी, इससे होने वाले नुकसान को सिर्फ़

रुपये-पैसे के अर्थों में नहीं समझा जा सकता। अमेरिकी मेडिकल संस्थानों ने अपनी रिपोर्टों में लगातार बताया है कि रोज़गार के असुरक्षित होने के कारण मेहनत करने वाली अमेरिकी जनता में मानसिक विकार तेज़ी से बढ़े हैं। अवसादग्रस्तता, व्यक्तित्व का विघटन, पागल होना, विक्षिप्त होना, आत्महत्या कर लेना-ऐसी घटनाएँ अमेरिकी मज़दूर वर्ग में आम होती जा रही हैं। दूसरी तरफ़, एक बहुत बड़ा हिस्सा तेज़ी से लॉटरी, कैसीनो और सट्टेबाज़ी की ओर खिसका है । तुरत-फुरत अमीर हो जाने और अपनी बदहाली से निकलने के बदहवास और हताश प्रयास के तौर पर अमेरिकी मज़ूर वर्ग में लॉटरी खेलने आदि की प्रवृत्ति बढ़ी है। 1990 के दशक के आँकड़ों के मुताबिक 10,000 डॉलर से कम आय वाले घर 50,000 डॉलर आय वाले घरों से तीन गुना अधिक राशि लॉटरी पर ख़र्च कर रहे थे। 2004 में 16 लाख लोगों ने व्यक्तिगत दीवालियेपन की घोषणा की, जो पिछले दशक से दोगुनी संख्या है।

यही कारण है इराक़ युद्ध जैसे अलोकप्रिय युद्ध में भी अमेरिका के नौजवान स्वयंसेवा करने और मरने को तैयार हो जा रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं कि इराक़ युद्ध और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सारे काले कारनामों की आर्थिक कीमत अमेरिका की जनता से भी वसूली जाती है। वुश ने इराक़ युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि इस युद्ध में करीब 50 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। लेकिन युद्ध के अब तक चलने के बाद एक पूँजीवादी अर्थशास्त्री जोसेफ़ स्टिग्लिट्ज़ ने बताया कि अब तक 200 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक राशि इराक युद्ध पर खर्च हो चुकी है। खर्च के इतने अधिक होने की एक बहुत बड़ी वजह स्वयंसेवी सेना है। इस स्वयंसेवी सेना में शामिल

होने के बोनस के तौर पर तत्काल 40,000 डॉलर दिये जाते हैं। नतीजतन, बेरोज़गार और ग़रीब अमेरिकी नौजवानों की एक बड़ी संख्या होती है जो सेना में शामिल होती है। कारण राष्ट्रवाद या देशग्रेम नहीं होता, गरीबी और बदहाली होती है। और इस ग़रीबी और बदहाली के कारण यह निम्नमध्यमवर्गीय अमेरिकी युवा अमानवीकृत भी हो जाता है और इराक़ में अमानवीय कृत्यों को अंजाम देता है।

इन सबके बावजूद भी, आज अमेरिकी मज़दूर वर्ग का बड़ा हिस्सा अमेरिकी व्यवस्था से नफ़रत नहीं करता। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी जनता का दो-तिहाई हिस्सा यह मानता है कि सफलता व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती है और जो सक्षम होता है वह सफल और अर्मीर हो ही जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण के कई कारण हैं। एक तो यह है कि अमेरिका का मज़दूर वर्ग अमीर-ग़रीब के बीच की बढ़ती खाई से त्रस्त है लेकिन वह उस किस्म की ग़रीवी का शिकार नहीं है जिस किस्म की गरीबी का शिकार तीसरी दुनिया के देशों का मज़ूूर वर्ग है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिकी शासक वर्ग और मीडिया ने पिछले लम्बे समय से अमेरिकी जनता के भीतर एक किस्म का व्यक्तिवाद भरता रहा है। इस व्यक्तिवाद के कारण अमेरिका का मज़दूर और आम मेहनतक्रश अपनी तक़लीफ़ों के पीछे व्यवस्था का हाय नहीं देखता, बत्कि क्षमता, किस्मत और संयोग का हाथ मानता है। व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली उसकी दृष्टि को ही भोथरा कर दिया गया है। इसका आर्थिक कारण यह है कि अमेरिकी शासक वर्ग दुनिया भर में अपनी साग्राज्यवादी लूट के बूते पर अपने मजदूर वर्ग को इतनी सुविधाएँ और घूस दे सकता है कि वह बग़ावत न कर जाये। यही कारण है कि अमेरिकी मज़दूर

## (पेज 8 पर जारी)

## आस्था की राजनीति की धुन्ध में खो गये हैं जनता के बुनियादी मुद्दे

(ेजि 1 से आगो)
मानते चले आ रहे हैं। लेकिन इस ताजा प्रकरण ने एकबात और साबित कर दिया कि कांग्रोस की राजनीतिक आस्या कितनी पिलपिली है। विज्ञान, वैज्ञानिक इतिहास या तर्कपरक चिन्तन पर उसकी आस्था केयल वहीं तक है जहाँ तक उसके चुनायी स्वाथों पर कोई नुकसान न पहुँचे। जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है तो कांग्रेस की सच्ची धर्मनिरपेक्षता के मूत्यों में कभी आस्या रही ही नहीं। उसने सर्वधर्म समभाव को धर्मनिस्पेक्षता बताकर अपनी ही सुविधाजनक परिभाषा गढ़ ली है, जबकि सच्ची धर्मनिरेकेक्ता का अर्य होता है राज्य का धर्म से पूरी तरह अलगाव।

पिछले साठ सालों में अनेक बार ऐसे मीके आये हैं जब उसकी धर्मनिरपेक्षता की पोलपड्टी खुली है। राम मन्दिर के शिलान्यास और बाबरी मस्जिद के विध्वंस प्रकरण में क्रमशः राजीव गाँधी और पी.वी. नरसिंह राव की संदिग्ध भूमिका हिन्दू वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए ही थी। शाहबानो त्रकरण में भी कांग्रेसियों ने मुस्लिम कह्टपन्थियों को खुश करने की कोशिश की थी। इसके पहले इन्दिरा गाँधी ने भी पंजाब में अकाली दल के राजनीति का मुकाबला करने के लिए भिण्डरांवाले को मोहरा बनाकर सिख कट्टरपन्ध को प्रश्रय देने की राजनीति शुरू की थी। यह अलग बात है कि सिख कट्टपपंय का भस्मासुर खुद इन्दिरा गाँधी को ही लील गया। अभी डेरा सच्चा सैदा विवाद में भी कांग्रेत ने अपने चुनावी स्वार्थों के लिए घृणित भूमिका निभायी।

कहने का मतलब यह कि जिस तरह संघ परिवार के लिए आस्था की राजनीति का सहारा लेना आचर्श्यजनक नहीं है उसी तरह कांग्रेस के हलफ़नामे से पीछे हटने पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की आस्था भी

केवल चुनावी लाभ-हानि में है। इसके लिए वह कभी हिन्दू वोटरों को तुष्ट करने का प्रयास करती है तो कभी मुस्लिम बोटरों को। संघ परिवार जब कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगातः है तो यह उसके कहर हिन्दुत्वादी एजेप्डे के तहत मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा लेती है।

## आस्था के अखाड़े में नूरांकुश्ती

रामसेतु प्रकरण में हलफ़नामा दायर करने और फिर वापस लेने के मामले में कांग्रेस ने एक सोची समझी लापरवाही दिखायी है। वह अच्छी तरह जानती है कि रामसेतु का मसला राजनीति का है इतिहास का नहों। यह मुपकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर किये जाने वाले किसी हलफ़नामे में इस तरह की लापरवाही हो। हलफ़नामा दायर करते समय कांग्रेसियों को अच्छी तरह मालूम था कि संघ परिवार इसपर हल्ला मचायेगा, फिर वह उसे वापस ले लेगी। दरअसल, कांग्रेस एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। मुस्लिम और हिन्दू दोनों वोटरों को तुष्ट करने की घिनौनी राजनीति। हिन्दुत्ववादी राजनीति और तथाक्कथित मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर टिका है इसलिए, रामसेतु मसले पर कांग्रेस और संधपरिवार मिली-नुली कुस्ती लड़ रहे हैं। इस कुश्ती में कभी किसी का पतड़ा भारी दिखेगा कभी कोई वैकफुट पर आयेगा लेकिन न कोई हारेगा न कोई जीतेगा और अगले लोकसभा चुनाव तक यह मुसल्सल चलता रहेगा।

## चुनावी राजनीति के दोराहे पर कांग्रेस

दरअसल, चुनावी राजनीति की अपनी जरूततों को पूरा करने की कोशिश में कांग्रेस अक्सर दो राहे पर खड़ी नज़र आती है। पहले कांग्रेस का परम्परागत वोट-बैंक ब्राह्मन, दलित और मुसलमान समीकरण पर आधारित था। लेकिन 1980

का दशक शुरू होने के बाद से, जबसे हिन्दुत्ववादी राजनीति का उभार शुरू हुओ, कंग्रेस नें भी हल्की केसरिया लाइन या नरम हिन्दुत्व की लाइन का प्रयोग शुरू किया जो राममन्दिर शिलान्यास प्रकरण में राजीव गाँधी और वाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में पी.वी. नरसिंह राव की भूमिका में नज़र आता है। लेकिन इस प्रयोग में कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी। 'न खुदा ही मिला न विसाले सनम' । मुख्यतः सवर्ण हिन्दू बोट भाजपा की झोली में गिरने लगे और दलित-मुसलमान वोट-बैंक भी हाथ से निकल गया। नतीजतन उसे न केवल केन्द्र की सत्ता गेंवानी पड़ी वरन् सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वह आज तक ठीक से खड़ी नहीं हो सकी है।

नरम हिन्दुत्व के प्रयोग की नाकामी ने एक बार फिर कांग्रेस को अपने पर्परागत बोट बैंक की ओर वापस लीटने के लिए वाध्य किया। लेकिन कम से कम उत्तर भारत में इस वोट बैंक पर सपा और बसपा के कजे के कारण उसकी वापसी मुश्किल लगती है फिर भी वह हताशापूर्ण कोशिश कर रही है। मुस्लिम बोट बैंक पर फिर से कबा जमाने के लिए वह एकओर जस्टिस राजेन्द्र सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की कवायदें कर रही है दूसरी ओर गुरीब दलित आबादी को लुभाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे अनेक झुनझुनों को बजा रही है। 'ग़रीबी हटाओ' के बाद अब कांग्रेस का नया नारा है-कांग्रेस का हाय ग़रीबों के साथ'। लेकिन इन सबके बावजूद वह अब भी नरम-हिन्दुत्व की लाइन के प्रयोग से पूरी तरह तौबा करती नज़र नहीं आ रही। उसकी यही दुविधा उसे आस्था के अखाड़े में भी भाजपा के साथ नुरांकुश्ती के लिए मजबूर करती है। विगत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गाँधी का करिश्मा कुछ खास काम नहीं आया था लेकिन अभी भी

## राम सेतु आस्था का सेतु या राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का हेतु

 (पेज 1 से आगे)पहले अस्तित्व में था जब भगवान राम का राज्य या। जबकि विश्वभर में मानव विकास सम्बन्घी तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों का निष्कर्ष वह है कि आधुनिक मानव (होमो सेपियंस प्रजाति) का आविर्भाव केवल दो लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस तरह संघ परिवार के तमाम दाये वैज्ञानिक अध्यवनों या निष्कषों पर आधारित न होकर पौराणिक कथाओं या कपोल कल्पनाओं पर आधारित है। इन्हीं तमाम बैजानिक तथ्यों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अदालत में दाखिल पहले हलफ़नामे में कहा गया था कि राम कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है वरन पौराणिक चरित्र है। इसलिए रामसेतु तोड़ने से किसी की धार्मिक आस्था पर कोई चोट नहीं पहुँचेगी। इसके बाद संघ परिबार ने बावेला खड़ा किया।

दरअसल, संघ परिवार की समूची विचारघारा ही विज्ञान विरोध, इतिहास निषेध और मानवीय विवेक एवं तर्कणा के स्थान पर अन्ध आस्था की युनियाद पर खिकी है । है प्रगतिशीन विचार एवं भविष्योन्मुखी परियोजना की और पीठ करके खइ्रा होने से ही उसका रजनितिक एरेग्डा आंगे बक्ता है। अतीत के


को वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में प्रचारित करना, मिथक और इतिहास का घालमेल कर एक तरह के मिथिहास (या मिथ्या इतिहास) को इतिहास के आसन पर बैठाना, सामाजिक मूल्यों मान्यताओं के भामले में पोंगापन्थी या दकियानूसी विचारों को परम्पराओं के नाम पर प्रचारित करना-संघ परिवार के वैचारिक अभियान या सामाजिक ताने बाने को विशाक्त करने के अभियान के प्रमुख एजेण्डे हैं विज्ञान विरोध, पोंगा पंय जनतंत्र विरोध और मानवद्वेष (विशेष रूप से स्वी द्वेष) के मामले मे ये अपने वैचारिक मूलबोत इटली के फासीवाद और जर्मनी के नात्सीवाद से भी आगे निकलते हुए एक विशिष्ट भारतीय संस्करण तैयार किया है। यहाँ यहादी विरोध का स्थान मुस्लिम विरोध ने ले लिया है और स्त्रीद्देप पर परम्पराओं का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है।

बहरहाल, जित तरह राम मन्दिर/बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान इतिहास या पेतिहासिक तथ्यों में निहित नहीं था उसी प्रकार रामसेतु विवाद का समाधान भी इतिहास के तथ्यों में निहित नहीं है, क्योंकि यह इतिहास का नहीं राजनिति का मुटा है। कांत्रिस ने भी

उसकी आस टूटी नहीं है। उन्हें पार्टी महारचिय नियुक्त कर और उत्तर प्रदेश के अपने छात्र-युवा संगठनों का प्रभारी नियुक्त कर उसने आखिरी दाँव लगा दिया है।

देशभक्ति और हिन्दुल का केसरिया माजून
फिलहाल चुनावी राजनीति के स्टॉक एक्सचेंज में कैसरिया कम्पनी अपने सिदी सूचकांक चढ़ाने के लिए हताशापूर्रक हाथ-प्पर मार रही है। उसे कोई नया चुनावी मसाला फिलहाल हाध नहीं लग पा रहा है। इसलिए वह बाजार में 'एक्सपाइरी डेट' खत्म हो चुके माल को ही फिर से उतारने पर मजबूर है। उसके चिन्तन शिविरों का यह नतीजा निकला कि परमाणु करसार पर देशभक्ति का पाखण्ड बहुत अधिक मददगार नहीं होने वाला क्योंकि इस मामले में उसका भी दामन पाक़-साफ़ नहीं। इसीलिए, वह इस मसले पर संसद में बह्स करने से कतराती रही। इसी बीच रामसेतु मसले पर हलफ़्नामे ने उसे फिर राम की शरण में जाने का अवसर दे दिया। फिलहाल, भाजपाई 'थिंक टैंक' आश्वस्त नहीं हो पा रही है कि केन्द्र की राजनीति में उनका वनवास देशभक्ति के भरोसे खत्म होगा या राम भरोसे, इसलिए वह दोनों के माजून मतदाताओं को चटाने की कोशिश कर रही है।

## वामपन्थी सरकारी दुल्हर्नो की चुनावी नख़रवाज़ियाँ

परमाणु करार के मसले पर सरकारी वामपन्थी दुल्हनों ने जो रार मचायी थी उससे लोगों को यह भ्रम होने लगा था कि लगता है इस बार वे तलाक़ लेकर ही मानेंगी। लेकिन यह केवल चुनावी नख़रेखाजी थी। दरअसल, अभी तलाक़ लेने का माकूल वक़्त नहीं आया है। वे फिलहाल जनता की अदालत में अपने एतराज की दरख्वास्त देकर फैसते को टालना चाहती हैं ताकि सनद रहे। अभी केन्द्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में डेढ़ साल बाक़ी है तबतक कांग्रेसी अपने

व्यवहार से नाराज़गी के कई नये मसले दे देंगे। वसे भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुद्वदेव भट्टाचार्य अपने हालिया एक बयान में कह चुके है कि परमाणु उयोग को आगे बढ़ाने पर उन्हें कोई उसूली विरोघ नहीं है। हालाँकि, जनता अभी ठीक से समझ ही नहीं पायी है कि उनका विरोध आखिर किस बात पर है? इसलिए सरकारी कॉमरेड चुनावों तक जनता को समझाते रहंगे और अधिक से अधिक समय तक सरकारी पार्टी के सारे मजे लूटते रहेंगे।

चुनावबार्जों का एजेण्डा-गैस्मुद्दों को मुद्दा बनाओ!
हमारा ऐजेण्डा-्युनियादी मुद्दों को मुद्दा बनाओ!!
अपने-अपने वोट बैंक के लिये अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग भाषा बोलने वाली और एक दूसरे के विरोध में खड़ी नज़र आने वाली सभी पूँजीवादी चुनावी पार्टियों का वुनियादी पजेण्डा और नारा एक ही है- गेसमद्दों को मुद्वा बनाओ! बुनियादी मुद्दों को हर हाल में दबाओ!! इस तरह अपने अपने ढंग से पूँजीपति वर्ग की सेवा करो, उसके वर्ग हितों की हिफ़जज करो।

आज देशी और विदेशी पूँजी की लगातार बढ़ती वर्बर लूट और आम मेहनतक़श़ अवाम की तबाही वर्वादी सबसे अहम मुद्दा है। सारी पार्टियाँ कभी देश भक्ति के नाम पर तो कभी आस्था के नाम पर तो कभी किसी अन्य बहाने इस बुनियादी मुद्दे को दबाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं। इसलिए, मज़दूर वर्ग की वर्ग्राजनीति का यह युनियादी तक्राजा है कि इन बुनियादी मुद्दों को ज़ोर-शोर से उठाया जाये। मज़दूर वर्ग की रोजगार सुरक्षा, बढ़ती महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित अन्य जनवादी अधिकारों के मुद्दों पर प्रचार व आन्दोलन को तेज़ किया जाये। इसके साथ ही पूँजीवादी सत्ता और राजनीति के असली चरित्र को उजागर करने की ज़रूरत है जिससे मेहनतक़श अवाम की क्रान्तिकारी चेतना को उभारा जा सके और पूँजीवादसाम्राज्यवाद विरोधी जनसंघर्ष को तीखा किया जा सके।

## अमेरिकी समाज में अमीर-ग़रीब

(पेज 7 से आगे)
वर्ग उतना रैडिकलाइज़ नहीं होता कि विद्रोही तेवर अपनाए। जैसा कि प्रसिद्ध अमेरिकी क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी जॉन रीड ने कहा था, अमेरिकी मज़दूर वर्ग दुनिया का राजनीतिक तोर पर सबसे असचेत मज़दूर वर्ग है जिसके दिमाग पर शासक वर्गों के विचारों का प्रभाव बेहद अधिक है और वह उससे बहुत अधिक प्रभावित है।

अमेरिकी मजदूर वर्ग के रेडिकलाइज़ होने की सम्भावना इसी सूरत में बन सकती है कि अमेरिका की साम्राज्यवादी लूट पर चोट की जाये जिससे कि उसके लिए अपने देश की जनता को वह सहूलियतें देना मुश्किल हो जाये जिनकी बदौलत वह उसका मुँह बन्द रखता है। और ऐसा तभी सम्भव है जब उन देशों में मजदूर सत्ताएँ स्थापित हों जिन देशों में अमेरिकी लूट सबसे अधिक है, यानी कि तीसरी दुनिया के देश। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जसे उन्नत पूंजीवादी देशों में कान्ति की लहर तभी जोर पकड़ सकती है जब तीसरी दुनिया के देशों में समाजयादी कानियों हों और

मज़दूर सत्ताएँ क़ायम हों और वहाँ पर अमेरिकी लूट असम्भव हो जाये। आँकड़े बताते हैं कि आज अगर सिर्फ भारत और चीन अपने आपको वैश्विक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से काट लें और अपने देश में साम्राज्यवादी लूट पर रोक लगा दें, साम्राज्यवादी निगमों की सम्पति जन्त कर लें और सारे विदेशी कर्ज़ों को रद कर दें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डाबाँडोल हो जाएगी। ओर अगर ब्राज़ील और मेक्सिको जैसे देश भी इसी राह पर चल पड़े तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अपना प्रभुत्व कायम रख पाना असम्भवप्राय हो जाएगा। इसलिए, जैसा कि सर्वहरा के महान नेता लेनिन ने कहा था, साभ्साज्यवाद के युग में क्रान्तियों का केन्द्र यूरोप और अमेरिका से खिसक कर तीसरी दुनिया के देशों की ओर आ गया है। आज भी यह बत सच है और आज इन तमाम देशों में ऐसी सम्भावनाएँ बन भी रही हैं कि निकट भविष्य में मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्ष खड़े हों जो कालान्तर में किसी व्यापक समाजिक- आर्थिक र्पान्तरण की तरफ ले जायें।

अभिनव

# बढ़ती असमानता-एक विश्वव्यापी परिघटना 

अमीर और ग़रीब के बीच आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। आज वह एक विश्वव्यापी परिघटना §। दुनिया का कोई भी देश इससे बचा नहीं है। आज दुनिया भर में बढ़ रही आर्थिक असमानता की सारी दुनिया के पूँजीवादी अखबारों-पत्रिकाओं में चर्चा हो रही है। इस परियटना पर अनेकों रिपोटें तथा पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। विश्व पूँजीवाद के बौद्धिक चाकर तथा दूरअन्देश राजनीतिज्ञ अमीरी-ग़रीबी के बीच बढ़ रही असमानता पर विन्ता प्रगट कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के खतरनाक भावी परिणतियों के बारे में अपने आकाओं (पूँजीपतियों) को आगाह कर रहे हैं तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिये नीम-हकीमी नुस्खे सुझा रहे हैं। वहीं दुनिया भर के जन-पक्षधर लेखक-पन्रकार इस प्रक्रिया से सम्बन्धित तथ्य जनता के सामने लाकर, विश्व-साम्राज्यवादी लँजीवादी शोषक व्यवस्था की कूरताओं को नंगा कर रहे हैं।

पूँजीवाद तथा इससे पहले के वर्गीय समाजों (सामन्तवाद, गुलामदारी) के लिये भी अमीस-़ारीब के बीच आर्थिक असमानता को नई परिघटना नहीं है। जब से मानव समाज का शोषक तथा शोषित वर्गों में विभाजन हुआ तभी से ही मुद्वीभर शोषक बहुसंख्यक मेहनतक़श जनता के श्रम की गाढ़ी कमाई की लूट के बदौलत ऐय्याशी भरा जीवन बिताते रहे हैं। जहाँ उत्पादन के साधनों पर काबिज मुद्वीमर शोषकों के लिये इस घरती पर स्वर्ग निर्मित किया गया, वहीं उत्पादन के साधनों से वांचित मेहनतक्रशों को नर्क से भी बदतर जिन्दगी नसीव हुई है। उत्पादक शक्तियों के अभूतपूर्व विकास के बलते मौजूदा पूँजीवादी विश्व व्यवस्था में अमीर तथा ग़रीब के बीच असमानता ने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था ने अस्तित्व में आते ही जहाँ एक ओर सुख-समृद्धि के

ऊँचे मीनार, ऐप्याशी से टापू निर्मित किये, वहीं इसने ग़रीबी, भूखमरी, कंगाली के महासागर को भी जन्म दिया। एक ओर पूँजी का अम्बार तथा दूसरी ओर मेहनतक्रशश जनता का कंगालीकरण एक ही प्रक्रिया यानी पूँजी संचय की प्रक्रिया के अपरिहार्य उत्पाद हैं। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्त्तनिहित नियम है।

पूँजीपति मजदूरों के शोषण से हासिल अधिशेष को लगातार पूँजी में बदलते हैं, यानी वह नई मशीनों, नई तकनीक पर निवेश करते हैं या नये कारखाने लगाते है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की भाषा में इसे पूँजी का संकेद्रण कहते हैं। जो पूँजीपति नई तकनीक पर निवेश करने तथा उत्पादन को विस्तारित करने में असफल रहते हैं, वह दूसरे पूँजीपतियों के मुकाबले में टिक नहीं पाते। उनके कारखाने या उत्पादन के अन्य साधन दूसरे पूँजीपतियों द्वारा हड़प लिये जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूँजी का केन्द्रीकरण कहते हैं। पूँजी का संकेद्रण तथा केन्द्रीकरण ही मिलकर पूँजी संचय कहलाते हैं। विश्व सर्वहारा के महान अध्यापक कार्ल माक्स ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अपने विश्लेषण में कहा है कि पूँजी संचय यानी पूँजी के संकेद्रण तथा केन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अपरिहार्य नियम है। लगातार बढ़ती पूँजी संचय की प्रंक्रिया के बगर पूँजीवाद जीवित नहीं रह सकता। आज के पूँजीवादी विश्व में पूँजी संचय की प्रक्रिया पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के कार्ल माक्स द्वारा किये गये विश्लेषण की पुष्टि कर रही है। पूँजी संचय की प्रक्रिया पूँजीवादी समाज को दो समूहों में बाँट देती है, एक ओर वह मुद्ठीभर अमीर होते हैं, जो उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं, दूसरी ओर बहुसंख्यक आबादी ऐसे मेहनतक़केों की होती है, जिनके पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के सिवाय अन्य कोई भी जीविका के साधन नहीं होते।

असमान आर्थिक विकास पूँजीवाद

का एक अन्य महत्यपूर्ण लक्षण है एक देश के भीतर भी आर्थिक तीर पर विकसित तथा पिछड़े इलाके पैदा करता है तथा विश्व स्तर पर भी अलग-अलग देशों के बीच आर्थिक असमानता को जन्म देता है।

पिछली सदी की शुरुआत मजदूर क्रान्तियों से हुई थी। बीसवीं शताब्दी खासतीर पर इसका पूर्वाद्ध मज़ाूर आन्दोलनों तथा मजदूर क्रान्तियों के उफान का समय था। मजदूर आन्दोलन की मजवूती, मज़ूर क्रान्तियों के डर तथा आन्तरिक संकटों से परेशान विश्व के अनेक देशों के पूँजीवादी हुक्मरान पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ समय के लिये कीन्सवादी कल्याणकारी राज्य की नीतियाँ अपनाने के लिये मजबूर हुए थे। इन नीतियों के जरिये उन्होंने आर्थिक असमानता को एक हद तक नियंत्रित करने तथा श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिशें कीं। लेकिन अस्ती के दशक से फिर से दुनिया भर के शोषक हुक्मरानों ने 'कल्याणकारी राज्य' का मुखीटा उतारना शुरू कर दिया। आज पूँजीवादी व्यवस्था के रक्त सने चेहरे से 'कल्याणकारी राज्य' का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। इसीलिये आज सभी की सभी पूँजीवादी अलामतों पर एक बार फिर से चर्चा छिड़ी है। इस चर्चा में दुनिया भर के देशों के भीतर तथा देशों के बीच बढ़ रही आर्थिक असमानता पर चर्चा भी शामिल है। आइये अब आज के पूँजीवादी विश्व में आर्थिक असमानता के तथ्यों पर गीर करें। बर्ल्ड इस्टीव्यूट फार डिवेलपमेण्ट इक्नामिक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में पूरे विश्व में परिवार सम्पत्ति के ढाँचे का व्यौरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे अमीर 10 प्रतिशत परिवारों के पास विश्व की कुल दौलत का 85 प्रतिशत हिस्ता है जबकि निचली 50 प्रतिशत आवादी के पास सिर्फ़ 1 प्रतिशत हिस्सा ही है। रिपोर्ट दिखाती है कि विश्व के

ऊपर के 10 प्रतिशत अमीरों में से हर एक के प्रास औसत निचले 10 प्रतिशत व्यक्तियों से 3000 गुना अधिक दीलत है।

क्षेत्रवार अमीरों तथा ग़रीबों के बीच और भी अधिक असमानता है। उत्तरी अमरीकी परिवारों के पास विश्व की कुल सम्पत्ति का 34 प्रतिशत हिस्सा है, योरोपीय परिवारों के पास 30 प्रतिशत तथा अमीर एशियाई खाड़ी के देशों के परिवारों के पास 24 प्रतिशत हिस्सा है।

लातिनी अमरीकी तथा केरिबियाई परिवारों का विश्व की कुल सम्पत्ति में हिस्सा सिर्फ़ 4 प्रतिशत है। अफ्रीकी परिवार सबसे अधिक ग़रीब हैं, जिनके पास सिफ़ 1 प्रतिशत हिस्सा है। चीन तथा भारत यहाँ विश्व की लगभग 45 प्रतिशत आवादी रहती है का हिस्सा क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत है।

जिस तरह विश्व स्तर पर अमीर तथा ग़रीब के बीच असमानता लगातार बढ़ती जा रही है, इसी तरह से अलग-अलग देशों के भीतर भी अमीर ग़रीब के बीच असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। व्रिटेन में ऊपरी 1 प्रतिशत अमीर आबादी राष्ट्रीय दौलत के 24 प्रतिशत पर काबिज है। अमेरिका में भी यही हाल है। एक अमेरिकी लेखक रार्बट फरैंक ने अभी-अभी प्रकाशित हुई अपनी किताब ‘रिचीस्तान' (यानी अमीरस्तान) में अमेरिकी अमीरों की दोलत तथा उनके विलासितापूर्ण जीवन का खुलासा किया है। उनके मुताबिक 2004 तक अमरीका के ऊपरी 1 प्रतिशत सूपर अमीरों की सलाना आमदनी 1.35 ट्रिलीयन डालर भी (लगभग 42 लाख करोड़ रुपये), जो कि पूरे फ्रांस, इटली तथा कनाडा के कुल श्रमिकों के सलाना वेतन से अधिक थी। इनके द्वारा घरेलू नौकरों पर किया जाने वाला सलाना खर्च ही 2 करोड़ रूपये ( 5 लाख डालर) था। लगभग इतना ही पैसा यह कल्वों की सदस्यता पर खर्च करते हैं। 1 करोड़ रुपये खुद को सुन्दर बनाने पर

उड़ा देते हैं। इनके द्वारा पहनी जाने वाली घड़ी की कीमत ही तीन करोड़ रुपये है। 1970 में अमरीकी कम्पनियों के चीफ एक्जक्यूटिव आफिसर अपनी कम्पनी के आम कर्मचारियों से 40 गुना अधिक आमदनी हासिल करते थे। अथ वह 170 गुना अधिक आमदनी हासिल करते हैं।

विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक यही हाल है। अपने देश पर निगाह डाले तो एक ओर यहाँ बड़े पूँजीपति घरानों के मुनाफ़ों में बड़े पेमाने पर वृद्धि हुई है वहीं मेहनतक्रश जनता का जीयन और भी बदहाल हुआ है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कारपोरेट मुनाफ़े 2002 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 9.1 प्रतिशत हो गये जबकि करोड़ों श्रमिकों की उजरतों का हिस्सा इसी समय के दौरान 31 प्रतिशत से घटकर 28.7 प्रतिशत रह गया। विश्व बैंक के मुताबिक भारत का आर्थिक असमानता को दिखाने वाला सूचकांक 1994 में 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 37.6 प्रतिशत हो गया है। चीन में भी यही स्थिति है। कम्युनिज़्म का नकाब पहने 1976 में चीन की राज्ससत्ता पर काबिज हुये पूँजीवादी हुक्मरानों की नीतियों की बदौलत चीन आज दुनिया का सबसे अधिक गैर बराबरी वाला देश बन चुका है। चीन का गिनती सूचकांक 2003 मे 40.7 प्रतिशत था जो कि एक साल के भीरत ही 2004 में बढ़कर 47 . 3 प्रतिशत हो गया।

आज दुनिया में ही जहाँ अमीरों के महल बन रहे हैं, वहीं ग़रीबों, बेरोजगारों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक ओर जहाँ इस पूँजीवादी-साम्राज्यवादी विश्व के टापू निर्मित हुए हैं, वहीं ग़रीबी का महासागर भी खौल रहा है। ग़रीबी के इस महासागर में तैर रहे यह ऐल्याशी के टापू ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकते। कभी भी ग़रीबी के इस महासागर
(पेज 11 पर जारी)

# एड्रस का हौव्वा 

(पेज 10 से आगे)
है वहीं नियमित टीकाकरण के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। पल्स पोलियो अभियान की असलियत को उजागर करने वाली अनेक गैर सरकारी रिपोटें आ चुकी हैं जिनमें पोलियो ड्रॉप्स के नुकसानदेह असर को सामने लाने के अलावा इन्हें उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और सरकारों के निहित स्वार्थी गँठजोड़ों की असलियत भी सामने आयी है। मालूम हो कि पश्विमी विकसित दुनिया में पोलियो उन्मूलन के लिए ड्रॉप्त का उपयोग बन्द किया जा चुका है और उसके स्यान पर टीकाकरण को ज़्यादा कारगर माना जाता है। मतलब यह कि गोदार्मों में डम्प पड़े पोलियो ड्रॉप्स को तीसरी दुनिया के ग़रीब मुत्कों में बपाया जा रहा है। इन मुल्कों की सरकारें इस गोरखधन्चे में साथ दे रही हैं। भारत सरकार के केन्द्वीय बजट में पल्स पोलियो अभियान के लिए चालू वित वर्ष में 1289.38 करोड़ रुपये का प्राबधान

किया गया है जबकि नियमित टीकाकरण के लिए मात्र 300.5 करोड़ रुपये।

नियमित टीकाकरण के प्रति संरकार के इस संवेदनहीन रवैये का नतीजा यह है कि देश में ग़रीबों के घरों में पैदा होने बाले बच्चे और गर्भवती स्त्रियाँ टीके न ल•ने से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर असमय काल के गाल में समा जाती हैं। राप्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार देश में टीकाकरण की दर केवल 43.5 प्रतिशत है जो 1998-99 में सम्पन्न सर्वेक्षण-II की तुलना में मात्र 1.5 प्रतिशत ही ज्यादा है। हालत यह है कि तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सहायक नर्स मिड्याइ़फों और जिला टीकाकरण अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं जबकि खुद सरकारी आँकड़े ही बताते हैं प्रसूति सम्बन्धी समस्याओं से भारत में हर सात मिनट में एक स्त्री की मीत हो जाती है और पाँच वर्य से कम उम के 50 बच्चे हर 30 मिनट में मर जाते हैं।

इतना ही नहीं, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के ही ऑंकड़ों के अनुसार भारत में एक तिहाई स्नियाँ

औसत से कम बजन की होती हैं। कुल स्त्रियों की 56.2 प्रतिशत और ग्रामीण स्त्रियों की 58.2 प्रतिशत आबादी खून की कमी की शिकार है। छह से 35 माह के नवजात शिशुओं में 79.2 प्रतिशत सामान्य से कम वजन के पाये गये। यह संख्या 1998-99 में हुए सर्वेक्षण-II से पाँच प्रतिशत ज़्यादा है।

कहना न होगा कि देश की आम जनता के स्वास्थ्य की यह दुरवस्था के पीछे संसाधनों की कमी का तर्क एक बेहूदा तर्क है। असल सवाल यह है देश की हुकूमत चलाने वाली जमातों को दवा कम्पनियों के मुनाफों और अन्तरराष्ट्रीय फंडिंग एर्जोंसयों के दुराग्रहों की जितनी परखाह है उतनी आम जनता के स्वास्थ्य की नहीं। ये जमातें मासूम नहीं कि वे नासमझी के चलते उपलब्ध संसाधनों के वितरण के मामलों में गलत प्राथमिकताओं का निर्थारण करती हैं। एडस और पोलियो उन्मूलन का हीवा खड़ाकर जनस्बास्य्य को दॉंव पर लगाना नासमझी नहीं निहित स्यार्यों से उपजी बोर संयेदनहीनता और मानवद्रोही खवैये की देन है।

## दलालों से पीछा छुड़ाकर सही क्रान्तिकारी राह

(पेज 3 से आगे)
ऐतिहासिक मिशन की याद हमेशा दिलाई जाती रहनी चाहिए। बोनस, पी.एफ., वेतन बढ़ोत्तरी, बस्तियों में साफ-सफाई का प्रबन्ध, सेहत सुविधाओं आदि के सघर्ष के साथ-साथ हमेशा ही जनता को ये बात लगातार समझाई जानी चाहिए कि यह तो सिर्फ सुधारों का संघर्ष है-उनकी असल लड़ाई तो समाजयाद के लिए है। क्रान्तिकारियों द्वारा किया गया इस प्रकार का लगातार प्रचार इस बात की गारण्टी करेगा कि लोगों को अपने रोजर्मरें के संघर्षों के दौरान हासिल हुई हारों के बावजूद भी उनकी सक्रियता कभी धीमी न होगी। ये प्रचार जनता में से उनके सच्चे मायनों में क्रान्तिकारी नेताओं को आगे लाएगा। कहने की जरूत नहीं कि जनता के राजनितिक और आर्थिक संघर्षों के दौरान किया गया समाजवाद का प्रथार ही असल में जनता को समाजवादी

## विदारों से लैस करेगा।

जैसे कि पहले भी कुछ बात हो चुकी है कि जनता को इलाकाई स्तर पर संगठित करके ही आज के दौर में

मज़दूर आन्दोलन आगे बढ़ सकता है ठेकाकरण जैसे कारकों के चलते फैक्टरी स्तर पर आन्दोलन की सफलता की सम्भावना न के बराबर हो गई है। इलाकाई स्तर पर मेहनतक़श जनता को संगठित करने से एकाध फैक्टरी में छिड़े आन्दोलन की सफलता की सम्भावनाएँ कई गुना बढ़ जाएँगी। कहने की जरूरत नहीं कि यह रास्ता मुकाबलतन कठिन होगा लेकिन इसका एक फायदा भी ये होगा कि आन्दोलन शुरू से हो एक-एक मालिक के खिलाफ़ न होकर तमाम पूँजीपतियों और उनकी सरकार के खिलाफ़ होगा इस प्रकार से संघर्ष का चरित्र शुरुआती दौर से ही राजनैतिक शक्ल लेना। आर्थिक भटकावों से बचने के लिए, इस प्रकार यह राह काफी सहायक सिद्ध होगा। इस राजनैतिक संघर्ष को समाजवाद के संघर्ष से जोड़ना कान्तिकारियों की कुशलता पर निर्भर करेगा।

पूरे देश की तरह ही लुधियाना के मजदूर आन्दोलन को भी इसी प्रकार आगे बढ़ाना होगा।

यह एक सामूहिक गीत है जिसे 1912 में संयुक्त राज्य अमेरिका की तेईस हज्तार महिला मजदूरों ने गाया था। ये पच्चीस अलग-अलग राष्ट्रीयताओं की तथा पैंतालीस अलग-अलग भाषाएँ बोलने वांजी थीं। इन महिलाओं ने तेजी से बढ़ते हुए वस्न उद्योगों को तीन महीनों तक (जनवरी-मार्ज 1912) एकपम ठप्प कर दिया था। इससे बहले इतिहास नें कभी इतनी तंख्या में विभिन्न जगहों की महिलाएँ जीवन-निवाह से योड़ी ज्यादा मजदूरी तथा बेहतर जिन्दगी के अधिकार की माँग को लेकर संयुक्त और इतने प्रभावी रूप से किसी हड़ताल में शामिल नहीं हुई थीं।

सम्पादक


## एड्स का हौव्वा और आम जनता की सेहत दाँव पर

## बिगुल संवाददाता

लखनफ। अखबारों और इलेस्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के साथ-साथ सड़कों-चौराहों पर लगे विशाल होर्डिंग्स पर एच आई वी एडूस के प्रति जागर्कता पैदा करने वाले तरह-तरह के विज्ञापनों को देखकर ऐसा लगता है मानो देश में यह बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। सरकार के सहयोग से तमाम एन.जी.ओ. जनता में जागरककता पैदा करने के लिए एड्स जागरूकता रैलियाँ निकालते हैं, राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियाँसेमिनार और अनेक आयोजन होते रहते है। हॉलीवुड-बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इन आयोजनों में शिरकत करते हैं और एड्स से बचाव के तरीकों के बारे में जनता को 'शिक्षित-दीक्षित' करते रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा समां बाँधा जाता है गोया देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी सबसे बड़ी समस्या एड्स से सम्बन्यित है। जबकि हकीकत यह है कि अभी हमारे देश में आम लोग साधारण कही जाने वाली मलेरिया, हैजा, टी.बी. आदि बीमारियों से मरते रहते हैं जो लगातार पहुँच से दूर होती जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दारण सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की देन हैं।

एक आकलन के अनुसार देश में हर रोज चार व्यक्ति मलेरिया के कारण मर जाते हैं। सरकारी आँकड़ों के ही अनुसार पिछले साल अठारह लाख लोग मलेरिया के शिकार हुए लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत रोगियों के खून की जाँच हो सकी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीस वर्थों से अधिक समय से जापानी इन्हेफेलाइटिस का प्रकोप जारी है। हर साल सैकड़ों बच्चे इसकी चपेट में आकर मरते हैं लेकिन आज तक इसकी रोकथाम के लिए कारगर उपाय नहीं किये गये। जलबत्ता चुनावी रजनीतिक पार्टियाँ हर साल बख्यों की लार्शो पर गिनौनी राजनीति

का खेल खेलती रहती हैं। यही स्थिति डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बारे में भी बनी हुई है।

एड्स का हौब्वा खड़ा करने वाली सरकारें आम लोगों को चपेट में लेने वाली बीमारियों के प्रति केवल जुबानी जमा खर्च करती हैं या इनके नियंत्रण और रोकथाम के नाम पर बेअसर कवायदें करती रहती हैं। कहने को केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग निगरानी प्रणाली बना रखी है जो महामारियों के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए है लेकिन जापानी इन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया जैसे व्यापक फैलाव वाली बीमारियाँ महामारी के दायंर में शामिल ही नहीं हैं। सरकार आम लोगों को अपनी चपेट में लेने वाली बीमारियों की रोकथाम के प्रति कितनी गम्भीर है इसका अन्दाजा़ा इन पर होने वाले सरकारी खर्चों की मात्रा से भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत टी.बी., कोढ़, साँस सम्बन्धी बीमारियाँ, अन्धता, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ शामिल हैं, के लिए वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में केवल 884.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि अकेले राष्ट्रीय एडूस नियंत्रण कार्यकम के लिए 719.5 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अकेले इस तथ्य से सरकार की प्राथमिकताएँ और जनस्वास्थ्य के प्रति उसका रुख साफ़ हो जाता है।

केन्द्र सरकार की प्रायमिकता सूची में एइस नियंत्रण कार्यक्रम कितने करपर है इसका अनुमान केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके लिए प्रथानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परिषद गठित की गयी है। इसमें कई राज्यों के मुल्खमंत्रियों के अलावा 30 मंत्रालयों के प्रतिनिधि,

निजी क्षेत्र और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि शामिल हैं।

दरअसल, दुनिया भर में एड्स का हौब्वा खड़ा करना दवा निर्माता बड़ी कम्पनियों, सरकारों के प्रतिनिधियों, नौकरशाहों और एन.जी.ओ. सेक्टर के लिए पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा धन्धा बना हुआ है। अभी तक जिस एड्स नामक बीमारी के अस्तित्व के बारे में दुनिया के चिकित्सा विशेषजों के


बीच ही मतभेद है उस बीमारी का हीवा खड़ा कर नयी-नी महंगी द्वाएँ बाज्ञा में उत्तारक द्वा कम्पनियाँ अफ़त मुनाफ़्र पीट रही हैं। अन्तराष्द्रीय फहोंग एजोंतियाँ सरकाँ जीर एन.जी.ओो. इस भुनाफाबोरी के लिए एइस का हीबा बड़ा कर माहीत बनाती हैं। इस धन्ये में सबते गन्दी पूमिका एन.जी.ओं. वालों की है। विभिन्न सरकारी-जर सरकाती फॉंडं एँंती के डुकों पर पलने बाते पे एलनजी.ओ. अक्सर फण्ड घारकने के लिए एइस के फैलाब के बारे में बद़ान्दाकर जौकड़े प्रस्तु करते हैं।

एइस नियंत्रण के गोरखयन्ये में लिज्त एन.जी. जो. की कारुजातययों की पोल पिछले दिनों स्यं के न्हीय स्वास्या मंज्री अंकुपणि रामदात ने अनजाने ही

खोल दी। पिछली छह जुलाई को मंत्री महोदय ने एक बयान में कहा कि देश में एचआईवी संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या केवल दो लाख पचास हजार है जो पहले के आकलनों की आधी संख्या है। मंत्री महोदय के बयान के समय उनके साय राष्ट्रीय एड्रस नियंत्रण संगठन और एड्स सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि एड्स के फैलाब की दर भी केवल 0.3 प्रतिशत है जबकि पहले यह 0.9 प्रतिशत बतायी गयी थी। अंवुमणि रामदास ने ये घोषणाएँ राष्ट्रीय एइस नियंत्रण कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआतात के अवसर पर कीं। तीसरे चरण के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 11,585 करोड़ रुपये का प्रादधान किया गया है।

देश में एच.आई.वी-एइस पीड़ितों की संब्पाओं को लेकर सरकरी संस्थाओं, अन्तरराष्ट्रीय फडडिंग एजंसियों और एन. जी.ओ. वालों के बीच कुछ अर्ते ते एक बींवतान चल रही है जिसके पीछे सबके अपने-अपने निहित स्वार्य है। इस खींवतान की शुरुजात वर्ष 2002 में अमेरिका की राष्ट्रीय निगरानी रिपोर्ट आने के बाद हुई जिसमें कहा गया था

कि भारत में वर्ष 2010 तक एवआईवी संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या $20-25$ लाख हो जायेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद इसी वर्ष बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स्त फाउण्डेशन ने भारत सरकार को 100 मिलियन डालर की खैरात दी। दिलचस्प बात यह है कि अन्तराष्ट्रीय दाता एजेंसियाँ और इनकी बैरातों पर एड्स रोकथाम के घन्चे में लिप्त अनेक एन.जी.ओ. एइस के फैलाव सम्बन्धी अमेरिकी रिपोर्ट के पूर्वानुमानों को ही बनाये रखना चाहते हैं।

देश की सरकार आँकड़ों को कम दिखाकर यह साबित करना चाहती है कि एइस नियंत्रण की दिशा में वह कारगर टंग से काम कर रही है। अंतुमणि रामदास्त द्वारा जारी किये गये ताजा आँकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं कि अभी पिछले ही साल सरकार ने देश में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 5 लाख 20 हजार बतायी थी। सरकार ने ये आँकड़े तब दिये थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ की एइस एजेंसी ने कहा था भारत में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख सत्तर हजार है जो दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा है। भारत सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए जो संख्या बतायी उसके बाद दक्षिण अमीका और नाइजीरिया के बाद भारत तीसरे नम्बर पर आ गया। जाहिर है कि औंकड़ों के इस बेल में लिप्त सभी बिलाड़ियों के अपने-अपने निहित स्वार्य हैं और इसके बीच आम आदमी की सेहत दौव पर लगी है।

देश में जनस्वास्थ्य की तस्बीर कितनी भयावह है इसकी एक क्षलक इन तथ्यों से भी मिलती है। जहॉँ एक वफ़ सरकार पल्स पोलियो अभियान के नाम पर पानी की तरह पसे बहा रही
(पिल 9 पर जारी)

## देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता

 एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे में गा सकते हो? यदि तुम्बारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही होंतो क्या तुम
दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ
तो मुझे तुमसे। कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना
नक्शा नहीं होता
कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गाँव वैसे ही अपनी-अपनी जगह दीखे अनमने रहे!
यदि तुम
यह नहीं मानते
तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।

> इस दुनिया में

आदमी की जान से बड़ा। कुछ भी नहीं है

## (पेज 9 से आये)

से तुफ़ान आ सकता है, जो ऐप्याशी के इन टापुओं को तबाह कर सकता है। इसी स्थिति से चिन्तित हैं आज विश्व पूँजीवाद के बौद्धिक चाकर । हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले दिनों अपने पूँजीवादी शोषक मालिकों की यह भोली सलाह दी थी कि घन का अधिक प्रदर्शन न करें कि वह अपनी कम्पनियों के सी.ई.ओ. एस. की तनखाहें कम करें। उन्होंने देश के भीतर जमीरों-गुरीबों में बढ़ रही असमानता पर चिन्ता जाहिर करते हुए कार्पोरोट जगत को अधिक न्यायसंगत

तथा मानवीय समाज बनाने के लिये आगे आने का आहान किया। पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा में सारा जीवन लगा देने वाला व्यक्ति इतना भोला तो नहीं हो सकता कि वह ऐसी भोली उम्मीदें पाले जो कभी भी पूरी नहीं हो सकतीं। हाँ वह अपने मालिकों की सलामती के लिये परेशान-चिन्तित जरूर हैं।

पूँजीपतियों के एक अन्य अनीम एशिया विकास बैंक ने भी पिछले दिनों जारी किसे अपने एक रिपोर्ट में एशियाई देशों में बढ़ रही आर्थिक असमानता पर विन्ता जताई है । बैंक

के एक अर्थशास्त्री अफजल अली का कहना है "बढ़ रही असमानता, जो कि आज हम देख रहे हैं, ऐशियाई देशों के विकास के लिये स्पष्ट खतरा है $1^{\prime \prime}$ मनमोहन सिंह की तरह बैंक ने भी इस असमानता को नियंत्रित करने के कुछ सुझाव दिये हैं, जो कि आज की दुनिया में पूरी तरह अव्यवहारिक है। लेकिन बैंक ने एक बात पते की कही है। बैंक का कहना है कि अगर इस बढ़ रही असमानता को रोका न गया तो कुछ भी हो सकता है। शान्तिपूर्ण छंग से प्रदर्शन भी हो सकते

हैं तथा अमीरों-ग़रीबों के बीच गृहयुद्ध भी खिड़ सकता है। बैंक की बात में थोड़ा इजाफ़ा कर दें कि बढ़ रही असमानता, दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही जीवन हालातों के विरुद्ध मेहनतक्रशों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र्भा एक समय के बाद हिंसक रूप ही घारण करेंगे। ऐस्ता करने के लिये उन्हें खुद पूँजीवादी हुवमरान ही मजबूर करेंगे। पूँजीवादी दुनिया में श्रमिकों के संघर्षों का जाज तक का जनुभव यही बताता है ।

यही है आज के विश्व पूँजीवाद

का भविष्य, जिसकी दिशा में यह तेज गति से बढ़ रहा है। जिस भविष्य को विश्व पूजीवाद के बौद्विक चाकर आज ही देख रहे हैं। आज पूँजीवादी शोषक व्यवस्था दुनिया भर के मेहनतक्रशों के कन्धों पर लदा एक गैर जरूरी बोझा है। अब देखना यह है कि कब मेहनतक्रश जनता अंगड़ाई लेकर उठती है और इस बोज को हमेशा-हमेशा के लिये अपने कन्धों से उत्तार फेंकती है।

सुधदेव

## रिलायंस द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पर्यावरण की घातक तबाही

देश में तमाम स्वयंसेवी संगठनों से लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें तक पर्यावरण के विनाश को लेकर आअकल काफ़ी शोर मचा रही हैं। पर्याबरण को पहुँच रहे नुकसान पर टी. वी, रेडियो और अखबारों आदि के जरिये जनता के गले जमकर उपदेश उड़ेला जाता है। लोगों को कहा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण करो। इसको बचाओ! बात तो सही ही है! लेकिन पर्यांवरण को हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आम जनता इसके लिए जिम्मेदार है? पहाड़ों को नंगा कौन कर रहा है ? भूजल का दोहन कौन कर रहा है ? समुद्द तटों का वाणिज्यीकरण कर उन्हें तबाह कौन कर रहा है? इसको जानना बहुत जरूरी है। सरकार और उसका पूरा प्रचार तन्त्र तो यूं जताता है जैसे सारे पर्यावरण का सत्यानास जनता द्वारा जंगल से जलावन लकड़ी जुटाने, मछली पकड़ने आदि से हो रहा है! लेकिन तमाम अनुसंधानों से साबित किया है कि गाँवों में रहने वाली आम ग़रीब जनता, जंगलों में और उसके इर्द-गिर्द रहने वाले आदिवासी पर्यावरण के साथ सबसे अधिक सामंजस्य में रहते हैं। ऐसा वे सदियों से करते आ रहे हैं और पर्यावरण से वे जितना लेते हैं उतना ही उसे वापस भी कर देते हैं। फिर आखिर पर्यावरण को तबाह कर कौन रहा है? इसको पिछले दिनों अखबार में आयी एक खबर के जरिये समझने की कोशिश करते हैं।

हाल ही में ख़बर आयी है कि काकीनाड़ा में रिलायंस इण्डस्ट्रीज़

लिमिटेड अपनी के. जी. गेस और ऑपल टर्मिनल स्थापित कर रहा है। अपनी इस परियोजना के तहत यह वहाँ स्थित सैकरी खाड़ियों को, जिन्हें क्रीक भी कहा जाता है, भर रहा है या उनका रुख बदल दे रहा है। इसके ताध ही रिलायंस वहों के मैंग्रोव वनों की छतरी को नष्ट कर रहा है। वह गैस टर्मिनल पूर्वी गोदावरी के गाँव पोलकुरू तक बनाया जाएगा। हाल ही में इस गाँव का दौरा कर रही पर्यावरणवादियों की एक टोली ने पाया कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के आख़िरी बचे मैंग्रोव नष्ट कर दिये गये हैं। इन पर्यावरणवादियों को यह जानकर काफ़ी आशचर्य हुआ और सदमा पहुँचा कि ज्यादातर क्रीक भर दिये गये हैं और उनमें से एक को कोरियंगा बन्यजीवन संरक्षण उध्रान की तरफ़ मोड़ दिया गया है। इसके कारण इस उद्यान पर ही खतरा मण्डराने लगा है। आन्ध्र प्रदेश के कुछ आखिरी बचे मैंग्रोव वनों में से एक को रिलायंस ने तबाह कर दिया है। मेंग्रोव बन मनुष्यों के दोस्त होते हैं। जब भी कोई समुद्री चक्रवात या तूफ़ान आता है तो उसके सारे झटके और आवेग को ये बसाहट के इलाकों में पहुँचने से पहले ही सोख लेते हैं। दो वर्षों पहले आयी सूनामी में दो लाख से अधिक जानें सिर्फ़ इसलिए चली गयीं क्योंकि मैंग्रोव वनों को बुरी तरह तबाह कर डाला गया था। पश्चिमी तट के मैंग्रोव कवर पहले ही तबाह किये जा चुके हैं। मुम्बई और गोवा के मैंग्रोच अमीरज़ादों की औलादों की ऐयाशी के लिए बनाए जाने वाले रिज़ॉटों और पाँच सितारा होटलों के निर्माण के कारण पहले ही तबाह किये

जा चुके हैं। राज्य में पूर्वी गोदावरी को छोड़कर ये जीवनरक्षक मेंग्रोव वन सिर्फ़ कणा और गोजटूर में बचे हैं। कोरियंगा पन्यजीदन संरक्षग उयान के अधिकारी रिलायस द्वारा की जा रही मनमानियों और उससे होने वाले कुकसान से भली-भाँति परिचित हैं, लेकिन इसके खिलाफ़ कुछ भी करने से किनारा कर लेते है। उनका कहना है कि इसमें बहुत बड़ी और शक्तिशाली कम्पनी संलग्न है।

मैंग्रोव समुदी तटों पर बसे जनजीबन की समुद्री तूफ़ानों और चक्रवातों से रक्षा करते हैं। यह खत्तरनाक लहरों और तूफ़ानों की गति को सोख लेता है। साथ ही मैंग्रोव का रिश्ता जैव-विविधता से भी है। इन वनों के नष्ट होने की एक बजह पूँजीपतियों द्वारा संचालित झींगा-पालन उद्योग भी है। मेंग्रोव बनों की तबाही और बर्बादी से जो तात्कालिक नुकसान है वह है तूफ़ानों से जानमाल पर पैदा होने वाला खतरा। ऐसे किसी तूफ़ान की सूरत में मरने वाले लोग अम्बानी सरीखे मुनाफ़ाखोर पूँजीपति नहीं होंगे, बल्कि तटों पर रहने वाली आम ग़रीब मेहनतक़श आबादी होगी। अगर दूरगामी नुकसानों की बात करें तो वह है बहुमूल्य जैव-विविधता का नष्ट होना। इसका खामियाजा आने वाले चन्द-एक वर्षों में नहीं बल्कि आने वाले लम्बे समय तक इंसानियत को भुगतना पड़ेगा।

मेंग्रोव और क्रीक्स को नुकसान पहुँचाये बिना भी रिलायंस के गैस व ऑयल टर्मिनल को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इन सावधानियों को बरतने और उस पर होने वाले खर्च की

जहमत उठाने की रिलायंस जैसी कम्पनियाँ कोई ज़रूत नहीं समझतीं। मिंग्रोव के नष्ट होने की अन्य वजहों में सगुद्री पर्यटन के लिए बनाए जाने वाले होटल व रिज़ॉर तथा झींगा-पालन उपोग हैं। इनमें से कोई भी चीज़ इसान की बुनियादी आवश्यकता नहीं है। ये तमाम कारगुजारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़ाखोर पूजीपतियों की ज़्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाने की हवस है। इनकी यह हवस न सिर्फ तटवर्ती इलाकों में रहने वाली आम आबादी के जीवन को ख़तरे और जोखिम में डाल रही है बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सन्तुलन को विगाड़ रही हैं। मुनाफ़े पर आधारित इस पूँजीवादी व्यवस्था से हम और किसी बेहतर चीज़ की उम्मीद कर भी नहीं सकते क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के केन्द्र में इसानी ज़िन्दगी है ही नहीं। इसका केन्द्र मुनाफ़ा है। इस मुनाफ़े की अन्धी दौड़ में यह किसी भी हद तक जा सकती है। मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं है तो पर्यावरण की क्या कीमत होगी? पूँजीवाद में कोई भी पूँजीपति पर्यावरण और मानवीय जीवन जैसी चीज़ों के बारे में सोचने का जोख़िम नहीं उठा सकता। अगर वह लगातार अपने मुनाफ़े के बारे में नहीं सोचता और गलाकाटू प्रतिस्पद्धां में अन्य पूँजीपतियों को निगल जाने के वारे में नहीं सोचता तो जो ऐसा सोचता है वह उसे निगल जाएगा। मतलव कि उसे तुरत-फुरत मुनाफ़ा चाहिए। लम्बे दौर के फ़ायदे के बारे में सोचेगा तो उसे फ़ायदे को देखने के लिए ज़िन्दा नहीं बचेगा! इसलिए फटाफट मुनाफ़ा पीटो,

चाहे इसके लिए पर्यावरण को तबाह करना पड़े, वाहे पूरी धरती को ही क्यों न तबाह करना पड़े। ऐेसा ही हो भी रहा है। पूँजीवाद मुनाफ़े की अन्धी हवस में पूरी दुनिया को तबाह कर ही रहा है।

सूनामी की भीषण तबाही और जानमाल की बर्बादी के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार मैंग्रोव के संरक्षण के लिए चेतावनियाँ देती रहती है। यह बात वैज्ञानिक पहले ही बता चुके हैं सूनारी का नुकसान कहीं अधिक कम होता यदि मैंग्रोव वन सुरक्षित बचे होते। तो क्या सरकार आज मैंग्रोव वनों के न होने के कारण सूनामी की उस विकराल तबाही को भूल गयी? ऐसी वात नहीं है। लेकिन यह सरकार जो उन्हीं पूँजीपतियों की मैनेजिंग कमेटी का काम करती है जो पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, उससे आप यह उम्मीद नहीं रख सकते कि वह ऐसा करने से उन पूँजीपतियों को रोकेगी। उसी सरकार ने तो रिलायंस जैसे मुनाफ़ाखोरों को पर्यावरण को बर्बाद करने का लाइसेंस दे दिया है और आन्द्र प्रदेश के कुछ आखिरी बचे मैंग्रोव को भी उनके हवाले कर दिया है। पर्यावरण एक ऐसी व्यवस्था में ही बचाया जा सकता है जहाँ मनुष्य न तो पर्यांबरण का स्वामी या व्यापारी होता है और न ही उसका गुलाम। पर्यावरण एक ऐसी व्यवस्था में ही बचाया जा सकता है जहाँ मुनाफ़ा केन्द्र न हो और मानव समाज पर्यावरण के साथ सामंजस्य और साहचर्य में रहता हो।

## आज़ादी के साठ साल

## धनकुबेर माला-माल जनता तबाह बदहाल <br> भी। यानी कि सिफ़ एक वर्ष में 20.5 <br> प्रतिशत मज़ूरों के पास कोई जमीन <br> नहीं मारती। ये धीरे-धीरे मौत देती है।

अर्मी कुछ दिन पहले ही देश के हुम्मरान भारत की आज़ादी की 60 वीं वर्षरiँठ के जश्न मनाकर हटे हैं। ओर जश्न मनाएँ भी क्यों न। इस आजा़ी ने अर्मीर वर्गों को उप्पड़ फाड़ कर सव कुण हासिल करवाया है। वो खूब जोर से "पेरा भारत महान!" का नारा लगाने का सीभाग्य रखते हैं। वो तिरंगा झण्डा लहाते हुए गर्व महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसी की छौन तले उनके धन-दीलत में दिन दोगुनी रात चौगुनी बद़ोत्ररी हुईं है। और अब तो वो और भी ज्यादा खुरी से फुले होंगे। पूँजीवादी अखबार आजकल तेज रफ्तार विकास के ऑँकड़ों से भरे रहते हैं। टी.वी. वैनलों पर देश की समृद्धि की सेर पर के जावा जा रहा है। वो झूठ थोड़े न बोन रहे हैं। वो सच कह रहे हैं। देश कितना आये बढ़ गया है इससे अन्दाजा लगाइए-अब देश में 36 जरवपति हैं। जापान से भी ज्यादा! जापान में 28 हैं। बात इतनी ही नही। । लाख अभीर एसे हैं जिनके पास 4 कोोड़ रुपये या इससे अधिक की जापदाद है। इस 1 जाले की गिनती की बात तो 2006 की है। इनकी गिनती 2005 में 83,000

प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और अब 2007 खत्म होने वाला है। जब देश की गाड़ा चौड़ी सड़क पर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है तो हुक्मरान वर्गों का आजा़ी के जश्न मनाने का पूरा हक बनता है।

पिछले दिनों लुधियाना के एक नवधनाढ़य ने मनचाहा "फैंसी" मोबाइल नम्बर लेने के लिए साढ़े पन्द्रह लाख रुपये बर्च किए। उसके माता-पिता ने अपने बेंटे की इस कामयाबी पर मिठाइयाँ बाँटी। धनकुबेरों को अपनी समृद्धि को जाहिर करने के लिए बहुत अवसर उपलब्य करखाए जा रहे हैं। एक इस्तित्वर के मुताबिक 46 लाख की 500 डरेगन गुखा सिगारें खरीदी जा सकती है। 80 ताल पुराने ऊँट की हडियों से बने बक्सों में ये सिगारें रखकर दी जाएँी। ये बक्से किसी समय राजस्थान के एक राजा के पास थे।

लेकिन ये चमकदार तेज रफ्तार विकास की गाड़ी गरीब मेहनतकश जनता को बिना कुचले आगे नहीं बढ़ रही। देश के 70 प्रतिशत मजदूरों की रोज की कमाई बीस रुपये से भी कम है। ये सरकारी रिपोर्ट है। खेतीबाड़ी में लगे 90

नहीं है अगर है तो वो भी एक एकड़ से भी कम।

भारत में नीचे के 35 प्रतिशत

लोग तो भयंकर कुपोषण का शिकार है। स्वस्य जीवन जीने के लिए इंसान को रोजाना 2400 कैलोरी ऊर्जा की जबरत रहती है। नीचे की ये 35 प्रतिशत जनता 1626 कैलोरी ऊर्जा पर ही जीवन बसर करने पर मजबूर है । भूख तलकाल लम्बे समय तक कम भोजन शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को घटा देता है, स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता रहता
 है। बीच के 45 प्रतिशत होगों की हालात भी कोई बहुत अच्छी नहीं। वो भी औसतन 2000 कैलोरी ऊर्जा पर ही गुजारा कर रहे हैं। ऊपर के 20 प्रतिशत के पास इसकी कोई कमी नर्ंी।

यूं तो भारत का इसके अरवपतियों

की बढ़ती जा रही गिनती से काफी नाम रोशन हुआ है दुनिया भर में। लेकिन यह वही देश है जहाँ प्रजनन के वक्त होती औरतों की मौतों की गिनती में दुनिया के हर दूसरे देश को पीछे छोड़ चुका है। इन मौतों का मुख्य कारण कुपोषण ही है। माताओं के शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर के हिसाब से बनाई गई 66 देशों की सूची "मदरज इडैक्स रेंक-2007" में भारत का 61 वाँ स्यान है।

बच्चों की हालत के मामले में भी भारत की हालत लगभग ऐसी ही है। दुनिया भर में हर वर्ष 10 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। भारत इसमें 1 लाख 90 हजार बच्चों की मोतें दर्ज करवाता है।

जब कोई एक अखपति बनता है तो इसका अर्य होता है कि बो करोड़ों को सड़कपति बना चुका है। यही कारण है कि एक तरफ तो अमीरों की गिन्ती में अगर भारत का स्थान आगे गया है तो दूसरी ओर गरीब मेहनतक़श जनता की जीवन पर्टित्यितियाँ और भी असहनीय हो गई हैं।

लबबिन्दर

