(1)
B. A. History Hon's, Part - I

Paper: II Unit - I, Date: Lecture No: 17
पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्था होता है, "किर से जागना"।14वीं और 17 वी सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व चरमिक प्रगति आदोलन तथा युद्ध हूए उन्टें हू पुनजागरण कहा जाता है। इसके फलस्बरुप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मेंनवीन चेतना अई यह आन्दोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित महीं था बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयाग हुए। नए, अुसंधान हुए और ज्ञान-प्रत्रि के नए जए तरीकेखोज निकाले गए। उसने परलोकवाद और एर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिषित किया। पनजगरण वह आन्दोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट मध्ययुग से निकिलकर आजुकिक युग के किचार और जीवन-शैली अपनाने लगे, चूरोप के निवाषियों ने गौगोलिके ब्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यालिक क्षेत्रों में प्रशति की, इस चुए में लोगो नें मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वरंण को नुयी खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक संस्कृतिक एवं बौद्धक उन्नति से सुसाज्ञत किया साहित्य फला दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य-क्यापार समाज और रणजगतिए पर से घर्म का प्रमाब समाप्र हो गया पुनगागरण उस सौद्विक्रान्दोलम को रोम और घूनान की प्राचीन सम्थता-संस्कृति का पुनरुव्वार क(जयी चेतना को जम्म दिया। का पतन: 1453 रे० में उस्मानी तुको मे कुस्तुनतुनिया पर अघिकार
कुसुनिया का पु कर लिया। कुस्तुनतुनियो ज्ञान विज्ञान का केन्द्र था तु को औी विज्यय के बाद कुतु नतुनिया के विद्धान भागकर पूरोप के देशो में शारण लिए। प्राचीन ज्ञान के प्रतिद्रुद्धा के साथ-साथ मवीन जिझ्ञासा उत्पन्न हुई यही जिञासा पुनर्गाग (रे की आत्मा थी कुस्तुनुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्र भाव हुआ परोप और पूवी देरों कै बीच ब्यापार का स्थल मार्गे बंद हो गया। इसी क्रम में कोलंबस वास्कोडिगामा और मैरलन ने अनेक देशों का पता लंखाया।
प्राचनि साहिय की खोज, तेरहवीं तथा-दौद खीं शताब्दी में विद्धानों ने प्राचीन सबिृ्य को पुनर्जीविे करने का प्रयास किया। इनमें पेट्रकि, दाले और बेदन के उल्लेखनीय है। पेड्राके की लेख नी के यलते ही उन्हें मानवतावाद का प्रता कहा गया। मानववादी बिचा ज्याए। का प्रभाव घूरोप की मध्यकालीन सम्यता दृत्रिमता और को आदश पर आधाति थी, संसारि ओवन को मिथ्या बतलाया जाता था। ूरोप के विश्विवियालयों कों यूनानी दर्शन काअफयमन-अचयापन होता था। जम्मयुद्ध का प्रभवं लगभग दो सो वर्षो तक पूरब और पश्चिम के बीच घममुद्ध न्यल। घर्मयुद्ध के योद्धा पूर्वी सम्यता से प्रमापित हुए। आगेचायद इन्हीं योद्धाओं मे यूरोप में पुनर्जागरण की नीवं मनबूत की। समांतवाद का स्राष्त संमती प्रथा के आरण किसानों क्यापारियों कलाधारों और सा जारण जनता के स्तंत्र चिनतन का अवसर नहीं मिलता था। ब्यापार के विदाष नें एक
 औब बाले एक अयी सभ्यता-संस्टृति को जन्म दे युके थे। अरबों का साम्रोज्य स्चेन और उत्तिरे ऊफ्रीका तह हैला हुआ था।

मघध्यकालीन पंडितपंय की परम्पराः अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर सूर्रे के विद्धानों ने अरस्तु के अंक्यमन पर जोर दिया प्राचीन साहिय्यक।। पुजिकिति कडने का प्रथासे किया गया इस विचार पद्वाजि में अस्सू के दर्शन की प्रथानता थी। मेट्रग कला का अविषिकार पुनजरगएण को आगे बढ़ोने में कमजन और मुद्रणकला का योगदान महत्व पूर था कागज और सुद्रजकलो हैअविकार से पुस्तों की छपाई बड़े पैमाने पूर हेने लगी।
कलो: जिस्रकार यूरोप के विद्धानों ने 14 सीं सदी सेकर 17 वी सदी तक कलाँ' जिसप्रकार यूरोप के विद्धानों ने 14 वीं सदी से लेकर 17 वी सदी तक
प्राचीन रोमन एवं यूमानी साहिय के प्रति बड़ी अभिरुचि दिखायीउजनी प्रकार कलाकाों एवं शिलियों मे थी प्राचीन लंलित कलाओं दो प्रेरणा प्रादू
 की कला मुख्यता ईसाई जम से संबेधित थी, परन्तु सहित्य एव प्राचीन सम्यता के प्रमाव स्वदाप पंद्रही एवं सोलही सदियों में पूरोपीय कला का महान रुपांतर वे परिवर्ति हुआ कला के क्षेत्रों गें स्थापत्य- दुला मत्रिकला चित्रकला एवं संगीत में प्रभीनता के आदर्श अपनमे जाने लंगे एवं अर्पवितीय उन्नति हुईे। मध्ययुग ने जहाँ पूरोप में भाषाओं का प्रारंभुक विकोष हुट।। वमे का उल्यान, सोलखीं सदी के प्रार्म में यघपि सामक कान्यता इसाईयों पर क्रैथो लिके घर्म का प्रभाव अक्षुण बना रहा परन्तु सास्कृतिक पुर्भ उत्थान दे परिणामूस्बरुप सविसाधारण जनता में स्थतंत्र चिन्तन एवं घ्यार्फिक विसयों का वैजानिक अध्ययन प्रार्भ हो गया था सदियों से प्रचलित क्रैथोलिक चर्म के निदेशों एवं अधिकाऐों का पालन करने के लिए अष लोग तैयार नही से ।मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन माषा मे 'बाईबिल' घर्म-गन्थ का अनुवाद एवं प्रकाशन जम्म-सुधार एवं प्रोस्टेंद आन्दोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं सधायक काइज पिद्ध हुआ। विभिन क्षेत्रों में पुन्जागारण ' रिेशां' का अर्थ 'पुनगीगरण' होता है। मुख्यतः यह भूनान और रोम के प्रमीन शास्त्रीय ज्ञान की पुन प्रतिषका का माव प्रकट कुता है। सरोप में मध्ययुग की समाप्रि और अधुनिक भुग का प्रारम इसी समय से माना जाता है हुटली में इसका आरग्म प्रांसिस्को पेट्राक (1304-1367) जैदे लोगों के ऊाल में हुञा / 1453 में जब कुस्तुनुतुया पर तुकी ने आविकार कुर लिया, तो वहां से भगगमेना ईसाई अपन साथ प्राचीन मूनानी पार्दुलिपयाँ पश्चिम लेते गए चाल्स पंचम द्वार शम की विजय (1527) के परचचात् पुग्गोगरण की आवना आक्प के पार पुरे घूरोप में फैल गई। वरिज गरम यह निदेधर हे रुप में दह पहते है कि पुर्जागरण रचालु वर्तमान कुरा के ऊं क का प्रघान श्विय है दोनों अंन्दोलनों ग्राची पंर्पराओ से प्रेरणा करते थे और नए जोंद्धतिक मूलों का निर्माए कहते थे।

$$
\begin{aligned}
& \text { व शंकर अभ किशन चो जरी } \\
& \text { अतिथि रिक्षाइ, इतिहाज विराग }
\end{aligned}
$$

