


## V:194.1 ${ }^{6} N 18 \leqslant N 14 \quad 136$ 152 NA Sanyal, गilendra Nath. Dusra vish wa yuddha.

CC-0. Jangamwadi Math Collectiqn. Digitized by eGangotri

Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.


$$
\begin{aligned}
& \text { सििश } \\
& \text { ढूसरा विश्व युद्ध }
\end{aligned}
$$

## हेखकजितेन्द्र नाथ सान्याल

## स्र्रोरियेएटल पाब्लिशिएड़ हाउस

$$
\begin{gathered}
V: 194: 1^{6} N 18 \div N 14 \\
152 N A
\end{gathered}
$$

## Printed \& Published by H. N. Sen,

 at the Anglo Oriental Press, Benares for the Oriental Publishing House, Benares.
## SRI Jagadgirdu Vishwaradhyaa

 Juana Simhasa Jvanamaindir:library.
Jangamwadi Math, VARANASI!,

## Acc. No. .... 2.83.



## सूचि

प्रस्तावना ..... ?
युद्द्य-विनशित यूरोप १९२९-३४ ..... १8
नाज़ी जर्मनी का प्रारम्भ ..... २ぬ
शासन सूत्र हिटलर के हाथ मेंइझलैएड, जर्मनी श्रौर रूसपोलैएड पर श्राक्रमए। 8 8
घटनायें जिनसे युद्ध शुरु हुच्या ..... 48
राट्रों की सामरिक शक्ति ..... $2 \xi$६९
रूसी बढ़ाव6
हवाई ध्रौर पनडुव्चियों का युद्द
हवाई ध्रौर पनडुव्चियों का युद्द ..... 59
नार्वेजियन युद्द ..... ? 0पश्रिमी मोरचा११९जर्मन युद्द शैली.१80


$$
x^{\dot{x}}
$$



CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## द्वितीय विश्व-युद्द <br> प्रस्तावना

द्वितीय विशकन्युद्ध सन् $१ ९ १ ४-१ \neg$ के प्रथम महायुद्द का परिएाम है जैसा कि इस पुत्तक के ऩाम से स्पष्ट है। एक प्रकार से यह युद्ध उसी युद्ध का एक श्रागे बढ़ा हुग्रा स्वरूप है। मार्शल फोश कहा करते थे कि इस युद्द का घन्त जिस रूप में हुन्द्या है द्वितीय युद्ध का प्रारम्भ उसी रुप में होगा। सामरिक तथा राजनीतिक, दोनों ही क्षेत्रों में उपरुंक्त कथन की वास्तविकता प्रमाएित हो गयी। पिछ्छले महायुद्ध में, 'युद्ध को सर्वद़ा के लिये समातं करने के निमित्त युद्ध' की धावाज बारवार ऊँची

की गयी थी। लेकिन वह के कल, 'गरजने वाले बादल बरसते नहींग वाली कहावत चरितार्थ करके ही रह गयी। वस्तुत: इस विशन्युद्ध का वीजारोपएा उसी युद्ध में किया गया था। पिछ्छ्जा महायुद्ध इसकी प्रसावना मात्र सिद्ध हुग्रा।

संसार के ३३ राष्ट्रों के विरुद्ध, जिनमें बड़े से बड़े क्रौर बली से बली राप्ट्र भी सम्मिलित थे, साढ़े चार वर्ष तक जम कर गहरा युद्ध करने के बाद केन्द्रीय राष्ट्र जिनमें केवल चार ही शोष रह गये थे, ह्नास दें निकट धौर पतनोन्मुख हो गये थे। एक जर्मन ही ऐसा था जिसने घ्रपने हथियार तो डाल दिये थे लेकिन जो नि:शस्त नहीं हो सका था। उसके शस्लास्त कुल्क कुंठित श्रवश्य हो गये थे लेकिन टूट कर, खएड खएड होकर वस्तुत: वेंकाम नहीं हो गये थे। उसने घ्रपने शन्नु पर ऐसे गहरे श्रौर तेज वार किये थे जो शीघ भुलाये जाने वाले न थे श्रौर इसलिये मिन्रराष्ट्र चह मानने को तैग्ग्यार नहीं थे कि उनका शत्रु पंगु कर दिया गया है। एक मार्शल फोश का ही हढ़ विशवास था कि शत्रु निकम्मा कर !दिया गया है, उसकी शाक्ति कुचल दी गयी है। उनका यह निष्कर्ष भौतिक प्रमायों पर नहीं वल्कि विजय करने की हढ़ लाल्लसा से उत्पन्न र्वनिर्मिंत घ्यात्म विरवास पर था।

जर्मनी विजित था; लेकिन विजेताओं की श्रवस्था उस विजित जर्मनी से श्रधिक अ्यच्छ्शी नहीं थी। सारे युद्धलिम

## （2）

देशों की जनता भूख से घ्रधमरी हो रही थी। मनुष्यों की संख्या चहुत ही कम हो गयी थी। घ्यनुमानत：व्रिटिश साम्राज्य में कुल $\langle ०, 亏 ९, ९ १ ९$ श्रादमी मरे धौर २४，००，९६̄ घायल हुए ； फान्स में मूल्यु संख्या १३，९३，३ॅफ तथा＇घ्याहतों की संख्या $३ 8, ९ ०, ० ० ०$ थी ；श्रौर जर्मनी में मृत्यु संस्या २०，२०，४६६ तथा ४ं，，०२，०३० घायल की संख्या थी। जन संस्या की इस क्षति के श्रतिरिक्त युद्ध का खर्च भी बहुत श्रधिक रहा। प्रेट त्रिटेन का द़ैनिक युद्ध उ्यय 60 लाख पौडड था घ्रौर जर्मनी का $\% ०$ लाख पौस्ड प्रतिदिन था। फान्स का देनिक युद्ध व्यय $8 \zeta$ लाख पौडड था। कुल युद्ध व्यय $७ 2, ० 00,000,000$ पौएड था। घ्रनुमान लगाया गया है कि इतने धन में संयुक्तराष्ट्र， फनाडा，ग्रेट－श्रिटेन，फान्स，जर्मनी，रूस ध्रौर घ्रस्ट्रेलिया में प्रत्येक परिवार के लिये 乡 एकड़ जंमीन，मकान，नि：गुल्क्क शिक्षा तथा निघुल्क चिकिस्सा की व्यवस्था बड़ी भ्यासानी में हो सकती थी।

मार्च से लेकर जून सन् १९१५ तक मित्र शक्तियों पर जर्मनों ने तीन बड़े बड़े हमले किये । जर्मनी के सदर फौजी श्रधि－ कारियोंने इन हमलों में ⿹्रपना सर्वख्व लगा दिया था। २२० मील विस्टृत मोरचे से ७ हजार जर्मन तोपें दिन रात गरजती रहती थीं ；साढ़े बारह लाख जर्मन सैनिक श्रागे बढ़ते जा रहे थे। यद्यपि इन्हें विलक्षए। सफलता मिली लेकिन विजय，श्रभी

## ( ६ )

## बहुत दूर की वात थी ।

मिन्रराप्ट्र इश्च पर इस्च पीछे हटते जाते थे लेकिन अ्रपना मोरचा उन्होंने कायम ही रल्का ; अपना उत्साह ढीला नहीं होने दिया। जर्मन सैनिक अधिकारियों को बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि शन्रु पहले ही की तरह डटा हुग्रा है और श्रपने साधन तथा शक्ति करीव करीव समाप है। अ्रपने इस हतोत्साहित दुरमन को मार्शल फोश ने गहरी शिकस्त देना शुरु कर दिया। जर्मन पीछे हटने लगे ।
-श्रगस्तसे लेकर सितम्बर सन् १९१亏 तक युद्द जारी रहा। जर्मनों ने डटकर बड़े साहस के साथ सामना किया। लेकिन विजय की सारी आ्याशा उनके मस्तिष्क से हवा हो गयी। इस हालत में नवम्बर महीने के प्रारम्भ में गुह मोग्चे के टूटने के लक्षए से श्राइंकित, युद्ध से थका तथा करीच करीब भूख की महामारी से प्रस्त जर्मनी में कहीं-कहीं कान्तिकारी श्रान्द्रोलन शुरु हो गये। जर्मनी के सामने सन्धि प्रस्ताव के सिवा और्रैर कोई मार्ग नहीं रह गया।
'सन्धि के समय के द्हरय को भी पाठकों के सामने उपस्थित करना रोचक होगा। उस समय यह् कौन जानता था कि बीस वर्ष वाद़ इस घटना की पुनरावृति हो सकता है ? यहाँ त्रक कि उस समय के कुळ्ठ विशिष्ट व्यक्ति भी श्राज मौजूद हैं।

प्रात:काल, ७ नवम्तर सन् १९१亏। मार्शल फोश को बेतार के तार पर एक समाचार मिला। जर्मनी ने मानवता के नाम पर दया की मिक्षा मांगी थी। उसने सन्धि की शतों पर विचार करने के लिये समय श्रौर स्थान निरिचत किये जाने की प्रार्थना की थी। मार्शल फोश ने प्रार्थना की ध्यवहेलना की। लेकिन कम्पीन (Compiegue) के जंगल में $९$ चजे सुवह उन्होंने मिलने का समय दिया। स्पेशल ट्रेन में पेतां ध्रौर वेगां के साथ जर्मन दूत से मिलने के लिये मार्शाल फोश ने उत्क स्थान के लिये प्रस्थान किया। जर्मन दूत के पहुँचने पर वेगां ने उनकी जाँच की। बाद़ में उन्होंने मार्शल फोश से परिचय कराया।
"श्रापके यहां श्राने का उदे रेग क्या है ? श्राप, क्या चाहते हैं ?"-मार्शाल फोश ने सबसे पहले पूट्रा।
"सन्धि के लिये, मित्राएट्रों से प्रस्ताव की घ्रपेक्षा में हमलोग श्रीमान के पास श्याये हैं'-जवान मिला।
"मुभे कोई प्रस्ताव नहीं करना है।"
प्रतिहत बुद्धि तथा रहस्यवृत जर्मऩ प्रतिनिधि चुपचाप वैठ गये। तब एक ने पूल्ञा-धंश्रापकी क्या इच्छा है ? क्या श्राप चाहते हैं कि हम शपने को और श्रधिक व्यक्त करें ? हमलोग यह कहने के लिये तैयार हैं कि हमलोग सन्धि की शतें चाहते हैं।

## (5)

'भुभे श्रापको कोई शर्त नहों देनी है।'
रहस्यलोक में कुष्क समय तक श्रौर भटकने के बाद जर्मनों ने समभा कि बात क्या है। उन्हें पता चला कि हमलोग सन्धि का प्रस्ताव पाने ग्रथवा उस पर विचार करने के लिये नहीं वल्कि उसी जगह और उसी स्थांन पर सन्धि पत्र पर या तो हस्ताक्षर करने या सीधे वापस जाने के लिये श्राये हैं चाहे शर्तं कुष्ध भी क्यों न हो। कुब्छ समय के बाद फोश ने जर्मन दूत को समय दिया। ११ नवम्बर सन् १९३丂 को ११ बजे सुबह तक सन्धि पत्र पर या तो हस्ताक्षर करो या लौट जात्रो। हस्ताक्षर घन्त में होगया।

उपरोक्त घटना को हुए श्रभी २२ ही वर्ष हुए। उसी रेलवे इटेशन के उसी स्थान पर उसी रेल के उसी डब्वे में उस घटना के ठीक विपरीत घात हुई है। दोनों मार्शाल पेताँ धौर जेनरल वेगाँ की ध्याँखों के सामने ही यह घटना हुई।

जब मित्रराष्ट्रों ने देखा कि जर्मनी की शक्ति धूल में मिल गयी तव मारे खुशी के वे पागल हो उठे। इसी उन्मत्त प्रवृति के वशीभूत होकर उन्होंने जर्मनी के लिये सन्धि की शर्त तय की। प्रेसिडेन्ट विल्सन के श्रार्दशों से भरे सैद्धान्तिक वक्तन्य से जर्मनीं को सन्धि के लिये हाथ पसारने की प्रेरएा हुई थी। प्रेसिडेन्ट विल्सन की-‘चौदह शर्तों’ से जर्मन जनता के मन में

## (९)

न्यायपूर्शं सन्धि की श्राशा का सश्चार हुत्रा था। लेकिन समय ध्याने पर यह् मालूम होगया कि विल्सन के श्यार्दशों का व्याव हारिक राजनीति में कोई सथान नहीं था। विल्सन महोदय ने . युरोपियन पांगएा मे भ्रपनी ही महानता की भावना से धभिभूत होकर पैर रखा था। उनका विशवास था कि हज़रत मूसा की तरह मैं भी संसार में नयी व्यवस्था ध्रौर नये युग का घ्यवतरए करने के लिये भेजा गया हूं। उनकी यह महान अ्रज्ञातता थी। उन्हें यूरोप की भौगोलिक स्थिति का भी. ज्ञान नहीं था ; यहाँ तक कि एक जेक औ्रौर एक स्लोवाक में क्या अ्यन्तर है, वे नहीं बता सकते थे।

संयुक्त राष्ट्र की राजनीति सर्वदा अश्रान्ति पूर्या रही। कोई यह् नहीं जानता था कि किस क्षएा वहाँ का राजनीतिक चक्र किस दिशा की घ्योर प्रवर्तित हो उठेगा। फिर भी विल्सन की प्रधानता इस बात में थी कि वे संयुक्तराष्ट्र छ्रमेरिका के रास्ट्रपति थे। गृह राजनीति में इसलिये कोई भी हत्तक्षेप सम्भव नहीं था । भौतिकवाढ़ी यूरोप पर श्रपने श्रादर्शावादी श्याटोप के डालने का श्रवसर तथा सुविधा श्रमेरिकन गृहराजनीति ने विल्सन को नहीं दी। इसलिये युरोपियन राजनीतिज्ञों ने उन्हें शान्ति-संस्थापकों की मएडली से वड़ी शीद्रता से उपहास के साथ बाहर कर दिया।

मई के महीने में जब जर्गन प्रतिनिधि वर्साई बुलाये गये

तो उन्हें यह जरा भी ज्ञात नहीं था कि सन्धि की शर्तों का स्वरूप क्या होगा। नवीन प्रजातंत्रवादी जर्मनराम्ट्र के तत्का--लानी परराष्ट्र सचिव उच घराने के काउसट वर्कडर्फ-रंतजन थे जो प्रजातंत्रात्मक विचारों के पोषक तथा सुसस्फुंत होने के कारएा उस पद पर नियुक्त किये गये थे। उन्होंने सोचा था कि सन्धि, प्रस्ताव के रूप में, सामने लायी जायगी जिस पर साधोरए सभा में मध्ययूरोपीय राष्ट्र मिन्रराष्ट्रों के साथ विचार करने के लिये भ्रामंत्रित किये गये रहे हॉंगे। वस्तुतः इसी समफ से विरोषज्ञों ने सन्धि का मुहविदा बनाना प्रारम्भ किया था। उन्होंने सन्धि का प्रारम्भिक खाका तैयार किया था जिसमें श्रधिक से श्रधिक मांगें इस ख्याल से रखो गगो थीं कि जर्मनों को इस सन्नन्ध में कह् सुनकर कुछ्ठ कम कराने का श्रवसर तो दिया ही जायेगा। वे समभनूक लेंगे। लेकिन श्यन्तमें यह नि₹चय हुग्रा किजर्मनी के साथ कोई भी समभौता गा वातचीत नहीं होगी। ध्रन्तिम चेतावनी के रूपमें सन्धि उन पर लाद् जाने के लिये बनायी गयी थी।

जर्मन प्रतिनिधियों ने इस बात को $७$ मईं को महसूस किया। ध्रपने विजेताॅ्रों के सामने वे ट्रायनान महल में कैदी के रूपमें लाये गये। कीमैन्सौौ ने एक छोटा किन्तु श्रति भयंकर भाषएाए किया जिसमें युद्धका सारा दोष जर्मनी पर लगाया। वर्क़डार्फ रंतजान ने शान के साथ जबान दिया-‘ ?? नव़्बर

## ( ११)

के बाद़ से, जब हमारे विरोधियों को विजय निरिचत होगयी थी, अ्रचरोध लगाये जाने का उनका कठोर निइचय ऐसे हजारों लाखों ग्रादमियों की मृत्यु का काराए हुग्रा जे लड़ाई में लिप्त नहीं थे । जब श्राप दोष श्रैर दग्ड की बात उठाते हैं तो साथ ही इस बात पर भी गौर कीजिये"। उनका भाषएा उद्ड्डता से पूर्या घतलाया गया। सफेद जिल्द की एक किताब, जिसमें 800 विचित्र शंते लिखी गयी ।थी उनको दी़ गयी ध्रैर जर्मन उस सभागुह से बाहर निकल ध्धाये।

घ्याखिर काल जर्मनों को सन्धि की शर्तों का पता चला। यह इतनी भयंकर थी कि जिसका ध्रनुमान तक किसी को नहीं था। बी॰ रंतजान ने कहा-एक वाक्य में उसे हम कह सकते हैं कि 'जर्मनी अ्यपने प्रस्तित्व का लोप करदे'। जर्मनी का घ्राठवां हिस्सा तथा उसकी $\frac{?}{१ ०}$ प्रजा उससे ह्वीन ली गयी। जर्मनी को, पूर्वी पूशिया तथा जर्मनी, दो भागों पोलिश मध्यभूमि द्वारा विभक्त कर दिगा गया । जर्मनी का प्रार्थिक विनाश किया गया। जर्मनी धौद्योगिक देश था। उसका जीवन, उसके खनिज पदार्थों के साधन तथा विदेशी श्रौर औ्रौनिवेशिक व्यापार था। सन्धि की शतों द्वारा घ्यलसास, लोरेन, सार श्रौर श्रपर साइलेसिया के छ्रीन लिये जाने के कारए उसको कोयले और लोहे की कमी होगगी। सारे उपनिवेश तथा विदेशों की सुविधायें उसके हाथ से निकल

गयी। ठ्यापारी जहाज उस से छ्धीन लिए गए। ठ्यापार के लिये श्रपनी नदियों का वह उपयोग नहीं कर सकता। ये नदियाँ अ्रन्त्रराष्ट्रीय कमिशन के अ्रधिकार में करदी गयीं। श्रात्मरक्षा का कोई भी साधन उसके पास नहीं रख छोड़ा गया। केवल एक लाख सैनिकों की एक पल्टन तथा $३ 乡 ० 00$ टन वजन का समुन्री बेड़ा उसको दिया गया। बचे कुचे श्रार्थिक साधनों में से उसे मिन्रराष्ट्रों को एक गहरी श्रनिस्चित रकम हर्जाने के रूप में देनी थी। घ्यन्त में जर्मनी को सर्वद़ा के लिये युद्ध के दोष का भार भी वहन करना था।

सन्धि के समाचार से जर्मन स्तनध रह गये। सन्धि पत्र पर हत्ताक्षर करने या उसे घ्रसीकार करने के श्रतिरिक्त उतके सामने श्यन्य कोई मार्ग नहीं रह गया। उनको सारी प्रार्थनायें, उनके सारे श्रनुनय विनय तथा प्रस्ताव उ्यर्थ सिद्ध हुए। केवल व्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्रि लायड जार्ज के कहने सुनने पर थोड़ी बहुत रियायत की गयी।

जर्मन सरकार ने पहले इस भाशा में देर करने वाली नीति का श्रनुसरए करने का विचार किया कि विजेता लूट के माल पर शापस्त में ही एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। लेकिन मंत्रियों में से एक ने सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर होने के पहले कम्पेन की उस गाड़ी में मार्शल फोश का भाव देखा था। फेश्च लोगों की कठोरता किस सीमा तक पहुँच सकती है, व巨 इसे भली भांति

## ( १३ )

जानता था। उसने सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये घ्यन्यमंत्रियों को किसी तरह राजी किया। २亏 जून सन् १९३५ में, जिस दिल उस सराजिवो हत्या-काएड की तिथी थी जिसने युद्ध का श्राग दुनियाँ भर में भ्जन्वलित करदी थीं वासाई के 'हाल घ्राव मिरिस’ में जहाँ सन् १५०? को प्रिन्स श्रोटो फौन विस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की नीव डाली थी, सन्धि पन्न पर हरताक्षर हो गये।

२Б जून सन् १९१५ में युद्द के भार श्यक्रान्त तथा पीड़ित यूरोप में शान्ति का फिर उद्भभाव हुश्रा। किन्तु श्घाह, यह शान्ति कैसी थी! इसके अन्तर में श्रौर भी भयानक तथा श्रौर भी बड़े युद्ध का बीज सन्निहित था।

## पहला च्र्रध्याय

## गुद्व-बिनशित यूरोप,-१९२९-३४

यूरोप के सन् १९१९ से १९३४ के बीच के इतिहास को एक वान्य में गत महागयुद्द में हुई भारी क्षति की पूर्ति का प्रयन्न कह सकते हैं। साढ़े चार वर्ष तक उस युद्धमें संसार के प्रमुखराष्ट्र जीवन के चहुमूल्य पदार्थों को विनष्ट करने में तह्क्जीन थे। विर्न के सर्वभ्रेट्ट मसित्तक वाले विद्यानों ने, मानव, रुपया, सामग्री, मनुत्य जाति के सत्र साधनों को उपयोग, श्रमानुसिक सर्वनाश के कार्य में किया। ध्रौर जब वह युद्ध का पागलपन लोगों के दिमाग से उतर गया श्रौर उन्होंने पुन: पहले की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुत्ञा कि सर्वनाश करने का काम जितना श्रासान है, निमाएां का काम उससे कई़ गुना मुरिकल है। पूर्व स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश ज्यों ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों वह स्थिति मृगमरीचिका की भांति और दूर दूर तंर होती जाती थी। विजेता राष्ट्रों का घ्रनुमान था कि मध्य यूरोपीय राष्ट्रों को खर्ग की कामघेनु की तरह अ्रपनी क्षति-पूर्ति के लिये जब तक चाहें चूसते रहेंगे। किन्तु श्रर्थ शाख्ब के नियम विज़ेता धरर विजित में


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कोई भेढ़ नहीं समभते । परिस्थिति बिगड़ती गई; राजनीतिक उथलनपुथल दुनियाँ की शान्ति भंग करते ही रहे। यचपि २亏 जून सन् १९२९में ही जर्मनी घौर मित्रराह्ट्रों ने शान्ति के सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे, श्रौर श्रगले एक या दो वर्षों में अ्रन्य देशों से शान्ति के लिये सन्बि हो गई, किन्तु शान्ति की प्रगति श्रत्यन्त धीमी घ्राशंका से पूर्या रहीं। प्रत्येक :- विजित देश में युद्ध के चार वर्षों के बाद श्चगले चार वर्षों में कान्ति औौर गृह-विद्रोह का सामना करना पड़ा। सर्व प्रथम रूसी साम्राज्य का विध्वंस हुश्रा, मजदूरों की कान्ति सफल हुई औौर सन् १९१७ में समूहवादी (कम्युनिस्ट) दल ने जोर से शासन सूत्र छ्रवे हाथ में छीन लिया। इसके बाद सन् १९?५-२० तक नवीन रूसी समाज को गृहन्युद्ध के कारएा बहुत श्राधात पहुंचा। उधर श्राटोमन साम्राज्य का पतन हो गया धौर तुर्की के क्रान्तिकारियों को मित्रराष्ट्रों के हमलों का सामना करना पड़ा था। सन् १९२३ में जाकर मिन्रराष्ट्रों ने तुर्की के राष्ट्रीय प्रजातंत्रवादी सरकार से सन्धि की । जर्मन और श्रास्ट्रोहंगेरियन साम्राज्यों का पतन विरामनसन्धि होने के कुष्ब हफ्ते पहले हीं हो गया। कुब्ब समय तक तो ऐसा प्रतीत हुश्रा कि बर्बिन, वियना शौर बुडापैट्ट में मजदूर कान्ति द्वारा समूहवादी श्रथवा कम से कम समाजवादी शासन कायम कर दिया जायगा। किन्बु उन शहरों में मिन्रराष्ट्रों का दृवाव इतना

श्यधिक था कि मित्रराश्ट्रों द्वारा श्रनुमोदित शासन ही वहाँ टिंक सकता था। घ्रन्न यह् देखना था कि मित्रराष्ट्रों की सहायता से निर्मित नवीन छँगरी, नवीन श्रास्ट्रिया, ध्रौर नवीन जर्मनी द्वारा यूरोप में शान्ति ध्रौर उन्नति की नींव पड़ती है या नहीं।

यूरोप का सन् १९१९ से १९३४ के बीच का इतिहास दो मुख्य कालों में विभाजित किया ज्ञा सकता है ; सन् १९१९ से १९२३ तक का काल विजित देशों से चदला लेने के लिये विजेताराष्ट्रों के महा-प्रतिगामी भावना का समय था। एक श्रोर तो कई विजित देशों में महामारी ध्रौर ध्रकाल जोरों से फैले थे, दूसरी श्रोर मित्रराष्ट्र उनसे श्रधिक से अधिक दए्डकर बसूल करना चाहते थे। हर्जाना के रूप में जर्मनी से ६ घ्राब ६० करोड़ पौएड माँगाँ गया था। जर्मनी के लिये यह् परिमाएा ध्यस्भव था। पहले तो जर्मनी ने इन्कार करना चाहा किन्तु घ्रपनी श्रस्वीकृति के भयानक परिएाम का ल्याल कर जर्मनी ने उसे स्वीकार कर लिया श्रैर श्रपनी शक्ति के घ्यनुसार ईमानदारी से उसे देने का भयन्न करने लगा। जर्मनी ऐसा प्रयन्न कर के, जो देवताश्भों से ही सम्भव हो सकता है, मानव से नहीं, ३१ घगस्त सन् ११२१ में हर्जाने की पहली किइत दे दी। किन्तु जर्मनी के महान श्रार्थिक संकट की भय उपत्थित हो गया। घगले वर्ष दी़ जाने वाली दूसंरी किशत देेना जर्मनी

की शक्ति के बाहर की बात थी। त्रतः फान्स का प्रतिगामी प्रधान मंत्री प्यायंकर ने त्रिटिश प्रधान मंत्री की राय के विरुद्ध जर्मनी के एक श्रौद्योगिक केन्द्र रूर पर हमला कर उस पर कब्जा कग लिया। वस्तुत: फॉन्स ने वार्सेई की सन्धि के छ्र्रनुसार ही यह कार्य किया था। रूर के हाथ से निकल जाना था कि जर्मनी का सर्वनाश काल उपस्थित हो गया। इसके बाद़ श्रल्प काल में ही बहुत बड़ी संख्या में जनता का सत्यानाश हो गया ।

च्रन्न इसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उधर फाँन्स की वह नीति जो सोने के त्रंडे देने वाली मुर्गी को मार कर सब घ्र्डे एक साथ निकाल लेने की थी उसकी जगह व्रिटेन. ने बुद्धिमानी से काम लिया ध्रौर उसने सुर्गी को जिन्दा रख कर उससे सदैन सोने के श्राएडे लेने का उपाय किया। लार्ड कर्जन ने फेंचसरकार के पास उसे खवार्थ पूर्प कार्य के लिए एक कड़ी चेतावनी भेजी। सन् १९२४ से १९२९ तक मध्य यूरोप के पुननिर्माए का काल था और उस पुननिर्माएा के कार्य में जर्मनी के सहयोग की घवहेलना न की गई। धीरे धीरे जब मित्रराट्ट्र सन्धि द्वारा प्रात्त देशों अ्रथवा रियायतों को संगठित करने लगे ल्यों-्यों युद्ध काल का बदृला लेने और दएड देने की भावना की जगह उनमें बुद्धिमत्ता पूर्षा भावना धाने लगी। ऐसा ग्रतीत हुश्रा कि युरोप अ्रब पुननिर्माए के मार्ग पर बढ़

चुका है। किन्तु ज्ञात हुश्रा कि उस पुननिर्माए की इमारत गलत श्रार्थिक नीव पर बनाई' जा रही थो।. ज्यों-ड्यों इस पुननिर्माएय का कार्य घ्रागे बढ़ता गया त्यों ल्यों सर्वनाश भी निकट पहुंच रहा था।

सन् १९२९ के प्रारम्भ में सर्वंत्र घ्राशावदी़ी प्रवृत्ति का फैलना एक महान धाइचर्य की घटना है। ऊर से तो मालूम हुन्या कि इतिह्हास के सन से बड़े युद्ध की क्षति पूर्तिं का कार्य सफज़ हो गया। जर्मनो फुऋ ही गया था, नॠ-निर्मित राट्ट्रों ने श्रपने को संघटित कर लिया था ; करीब सच राष्ट्रों ने छ्रपनी प्रचलित मुद्रा प्रयाली को संतुलित कर लिया था। मशोनों के कारण्य कम श्राद़ामियों की सहायता से पहले से श्रधिक चीजे बनने लगी थी। सोवियत रूस ने एकं पंचवर्वीय योजना के श्रनुसार श्रपनी १६ करोड़ जनता को मध्यकालीन सतह से ऊँचे डठाने का निईचय कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति यह श्राशा दिला रहे थे कि तत्काल दुरिन्रता मिटा दी जायगी। सर भ्रार्थर साल्टर ने लिखा था, शन् १९१९ में कुन्ब देशों की स्थिति तो पहले से नीचे घ्यवइय गिर गई है, परन्तु समष्टि रूप में संसार की स्थिति इतनी ऊँची हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी श्रौर संसार उन्नति के माग पर ऐसी तीत्र गति से बढ़ने लगा, जैसा पहले कभी न हुश्ञा था, और न कभी सोचा गया था।

इससे वड़ा अ्रम इससे पहले कभी नहीं उत्पन्न हुत्रा था । दो वर्ष के श्यल्प काल में ही जर्मनी कान्ति के सिंद्धार पर पहुंच गया। नये राष्ट्रों ने लोकतंत्र का परित्याग करके प्रधिनायक तंत्र महए कर लिया। करीव करीव प्रत्येक देश में प्रचलित मूद्रा का दूर ध्रनिरिचत हो गया था। कारखानों में काम बन्द् हो गया और गोद़ाम सामम्री से भर उठे, उसे खरीदेने वाला कोई नही था। सोवियट रूस कठिनाई में पड़ गया, संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका की श्रार्थिक भीत्ति ढह गयी, द़क्षिएी अ्रमेरिका के $\&$ देशों मे कान्ति हो गई। सुदूरूपूर्व में एक युद्ध हो ही रहा था। उधर कनाडा के खेतों में गेहूं के फसले जला दी गईं। ज्राजील में काफी की खेती जलाई जाने लगी। संसार का श्राधा व्यापार कम हो गया।

चात क्या थी ? इस का उत्तर देना बहुत ही कठिन है। इस युद्ध के पहले पूर्जींवाद प्रथा उत्थान-पतन की परिवर्तनचशील चक्र में होकर चल रही थी। पहिले उन्नति इंतनी घ्यधिक हुई कि ब्यापार में उत्तेजना जनक बातें होने लगी, फिर मन्दी पड् जाती और फिर धीरे धीरे व्यापार अपनी पूर्व स्थिति पर पहुँचता। सन् १९२९ की मन्दी भी उसी ढंग की एक व्यापारिक उथल-पुथल थी जो ग्यापार की उन्नति श्रौर श्रवनति के चक्र का एक श्रंग था। किन्तु साथ ही वह एक इससे भी बड़ी चीज़्र थी। गत महायुद्द के वाद काफी श्रार्थिक उथल-पुथलं ३

## (२०)

हुई। प्रथमत: कच्चे माल विरोषत रवड़ और टिन के पैदावार में श्रावरयकता से श्रधिक धन लगाया गया। जब वे तैयार हुये छौर बाजार में त्रिकने के लिये भेजे गये तो उनका श्रधिक होने के कारएा स्वभावतः घ्यत्यन्त भाव गिर गया और मन्दी श्रा गयी। दूसरी बात यह हुई कि रोजगार में होड़ होने के कारएा उद्योंग धन्धों का संगठन वैज्ञानिक ढंग पर हुग्रा जिस से लागत में कमी की गई और इसके फल ख्वरूप वहुत कम मजदूरों को काम मिला। मजदूरों के रुपये कम हो गये श्रतः नये मालों की बिक्री नहीं हो सकी। इस कारए भी बाजार में भाव गिर गया। तीसरी बात यह हुई कि गत महायुद्ध ने संसार के शार्थिक संतुलन को उलट-पलट दिया था, युद्ध के कर्ज ध्रौर मुश्रावजों के कारए ध्रमेरिका ध्रौर फान्स संसार के बड़े महाजन हो गये थे। संसार का सोने ६० प्रतिशत भाग पेरिस धौर न्यूयार्क के खजानों में जमा होने लगा। संन्षेपतः दुनियाँ के बाजार में बहुत श्रधिक माल इकठ्ठा हो गया और जरूरतवालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उन्हें खरीदते । वह मन्दी और कठिनाई जो उपर्यु क्त कारांँं से उत्पन्न हुई किसी एक ही देश या महाद्दीप में सीमित नहीं था। यह एक विइवव्यापी भ्रार्थिक सर्वनाश का समय था। धीरे धीरे लोगों का विशवास हट गया, उनका भय पागलपन का रूप धारए करने लगा।

## ( २? )

जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध था, युद्ध के पूर्व के दशक में जिस उन्नति पर लोगों को बहुत घमंड था, उसमें दो बातों की कमी थी। पहली बात तो यह थी कि घ्यब मशीनों द्वारा उत्पाद़न पर केचल यूरोप का एकाधिपत्य न रह गया। जापान, भारत, चीन प्रथृत देशों ने भी युद्ध-काल में त्रिटेन, जर्मनी और फान्स के माल का भरोसा न करके ख्वयं माल तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि यूरोप कर्ज के धन पर ध्रपना जीवन-निर्वाह कर रहा था। सन् १९२४ और १९२Б के बीच ध्रकेले जर्मनी नें विदेशों से ज久 करोड पौष्ड कज लिया था। एक मात्र कर्ज ही उसका जीवनाधार था, उसके बिना भ्रपने उद्योग . धन्धे नहीं चला सकता था जिसके लाभ से वह युद्द के हर्जाने की किरते घदा़ करता था। गएाना करने पर ज्ञात हुश्रा कि उसे प्रति सेकएड 50 मार्क घ्रौर प्रति घंटे १३ लाख दन हजार मार्क युद्ध का हर्जाना श्यनिश्वित काल तक देना पड़ेगा । सन् १९₹९ में एक श्रमेरिकन बैंकर यंग के सभापतित्व में एक समिति ने युद्ध का हर्जाना वसूल करने के लिए एक नई योजना बनाई। इस योजना से पहले की स्थिति में कुछ्ठ सुधार हुग्रा। किन्तु विश्ष-्संकट के काले बादलों ने इस योजना की श््च्छी श्रैर बुरी सब बातों को समान रूप से ढक लिया। जर्मनी इस योजना को कार्यान्वित कर सकता था, किन्तु कर्ज लेकर

## ( २₹)

अ्रपने उद्योग-धन्धों द्वारा ही यह ऐसा कर सकता था। किन्तु संयुक्त राष्ट्र च्रमेरिका उसे श्रन्च श्रधिक कर्ज देने में श्रसमर्थ हो गया। श्रकस्मात महा संकट का सूत्रपात हुग्रा। अ्रक्तूनर सन् १९२९ में न्यूयार्क के स्टाकन्₹क्सचेंज में एकाएक भारी मन्द्री फैल गयी और पूंजीवालों को अ्रपना अ्यधिकांश धन गँचा देना पड़ा। इस मन्दी ने संसार के दो कमजोर स्थलों पर वज्रपात किया। प्रथमतः कर्जदारों पर वत्रपात हुम्दा क्योंकि अ्रमेरिका अ्रव कर्ज नहीं दे सकता था। उसने जर्मनी में सन् १९श्न में तो दस श्ररब पौर्ड धन लगाया था किन्तु सन् १९२९ में यह धन घट कर केवल 2 अ्ररव र० करोड पौएड रह गया। सन् १९२९ के श्रन्तिम महीनों में जर्मनी से छ्रमेरिका ने अ्रपने कम अ्यवधिवाले कर्ज को वापस माँगना शुरु कर दिया। वस्तुश्यों के मूल्य पर भी उस मन्दी का श्यसर पड़ा क्योंकि संसार का सन से धनी देश श्रमेरिका भी अ्रन पुराने भाव पर माल खरीदने में घसमर्थं था। सन् $१ ९ ३ ०$ में श्रमेरिका ने विदेशी श्यायात पर इतनी शधिक चुंगी लगा दी जितनी इसके पहले वहाँ कभी नहीं लगी थी। विभ्व भर में भाव गिरता गिरता सन् १९२亏 में श्राधे भाव तक पहुंच गया। इससे कर्जदार देशों के सामने संकट काल उपस्थित हो गया, और जर्मनी के लिये तो जो संसार का सबसे बड़ा कर्जदारा मुल्क था, इसका अर्थ सर्वनाश ही था। हाँ, यदि वह् अपने कर्ज देने वालों को

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( २३ )

तुरन्त कुछ्ध भार हलका करने के लिये राजी कर लेता तो उसकी रक्षा हो जाती।

सन् १९३० का प्रारम्भ जर्मनी के लिए छत्यन्त अवसाद़ पूर्या था। प्रति समाह प्रजातंत्र विरोधी दल, जैसे वर्गवादी दल ( कम्युनिस्ट ), राट्रीय समाज वादी दल धादि मजबूत होते जा रहे थे। मध्यन्मार्गी "कैथलिक सेन्टर पार्टी" के नेता चान्सलर जूनिंग ने जून में राप्ट्रपति हिएडेनवर्ग को सलाह दिया कि वे राइसर्टाग को वर्खास्त कर के शासन-सूत्र छपने हाथ में लेलें, क्योंकि संकट काल में ऐसा करना वैधानिक ही है। ज्रूनिंग ने सोचा था कि ऐसा करने से जर्मनी कान्ति से वचा रह सकेगा। उनके मत में सच संकट का कारए युद्ध का हर्जाना ही था, और यदि हर्जाना हेने वाले देश अ्रपना दावा छोड़ दें तो जर्मनी दिवालिया भी न हो सकेगा घौर प्रजातंत्र की रक्षा भी हो सकेगी।

फान्स का यह पका विश्वास था कि जर्मनी श्रपनी कठिनाइयों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। जब ज्रूनिंग ने ब्यापार की रक्षा के लिये भ्याष्ट्रिया के साथ मिल कर एक चुंगी-समिति (customs union) बनाने का प्रस्ताव किया तो फान्स उसे तुरन्त ध्यस्वीकार कर दिया। चुंगीन्समिति न बनाने के कारएा ब्यापक ध्रार्थिक संकट उत्पन्न हो गया। मई सन् १९३१ में वियना का सब से बड़ा बैंक ‘्केडिट-

## ( २४ )

ऐन्ट्टाल्ट) घ्रपने ऊधार चूकाये (liabilities) देने में अ्यसमर्थ हो गया। इस बैंक के श्रधीन घ्रास्ट्रिया के द० प्रतिशत उपयोग धन्धों के कारखाने थे। इसके दिवालिया हो जाने क़ा घ्यसर जर्मनी पर तुरन्त पड़ा। जर्मनी की जनता जर्मनी के बैंको की श्रोर टूट पड़ी श्रौर राइसवैंक से केवल एक हफ्ते में दो करोड़ साठ लाख पौएड निकाले गये।

घ्यन दिवालिया बनने की जर्मनी की बारी थी। संयुक्त राष्ट्र घ्रमेक्कि के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव किया कि एक वर्ष तक युद्द के हर्जाना की किशते जर्मनी से न ली जायँ। फान्स ने जून तक मेंरिटोरियम पर श्रपनी ख्वीकृति नहीं दी श्रैर जव उसने ख्वीकृति दी तो सब बातें बिगड़ चुक्की थीं। ?३ जुलाई को 'ड्राम्सर बैं' ने दिवाला बोल दिया श्रौर दो दिन तक जर्मनी के सब बैंक बन्दु कर दिये गये। देश की श्याथिक स्थिति बिलकुल उलट-पलट गई।

## दूसरा च्र्रध्याय

-नाज़ी जर्मनी का प्रारम्भ-
महायुद्ध के बाद़ जर्मनी ने अ्ञत्यन्त एकाम्रता के साथ पुननिर्माएा का कार्य प्रारम्भ किया । कैसर तथा घ्रन्य सैनिक श्रधिकारी श्रपमानित हो चुके .थे धौर बीमर में एक नर्वीन 'उद़ार प्रजातंत्रवादी-शासन विधान' स्वीकृत किया गया। विजेता देशों द्वारा मागें गये युद्ध-न्यय को देने का इमानदारी के साथ यथा सम्भव प्रयन्न किया गया। किन्तु मिन्रराष्ट्रों की लालच और श्रदूर दर्शिता विशोषतः फान्स की बद़ला लेने की भावना ने उदार-प्रजातंत्रवादी जर्मन सरकार की मध्यन्मार्ग वाली नीति को श्रागे नहीं बढ़ने दिया। परिएाम यह हुत्रा कि जर्मनी तेजी के साथ दो घ्यात्यन्तिक बातों की श्रोर बढ़ने लगा, एक श्रोर तो वर्ग वादियों (communist) का जोर बढ़ने लगा और दूसरी घोर जमीदार, तालुकेदार, भूतपूर्व सैनिक श्रफसरों श्रादि प्रतिक्कियावादि जोर पड़ने लगे। इन दो छोरों के बीच धका खाते हुए जर्मनी की दशा प्रति-दिन बिगड़ने लगी।

सहन शीलता की भी एक सीमा होती है। सन् १९३२ के घन्त्र तक जर्मनी इस श्निम सीमा पर पहुंच गया। चार

## ( २६ )

साल तक घ्घत्यन्त कष्ट उठा कर घोर युद्द करने के बाद् उनकी हार हो गई थी, उसके बाद़ क्रान्ति, सिकों की समस्या भ्यादि विपत्तियाँ वारी वारी छाई। फिर देश में सम्पत्ति की श्रसाधारए वृद्दि हुई जिसका मूल्ल विदेशों के कर्जों में निहिति था और उद्योग-धन्धों के पुनःसंघटन में २० लाख व्यक्ति वेकार हो गये घ्रौर जो उनसे लाभ हुश्रा वह विदेशियों के हाथ लगा। श्नन्त में जर्मनी को दिवालिया भी बनना पड़ा जिसके कारए ३६ से ३२ वर्ष की उम्र वाले भ्याषे जर्मन युवक वेकार हो गये जिनका भविष्य श्रन्धकारमय था। ग्रतः यह कोई श्राश्र्यर्य की बात नहीं है यदि जर्मन जनता उन मुख्य राष्ट्र शक्तियों के विरूद्ध वगावत करने को तैयार हो गई जिन्होंने वार्सेई में उन पर विपत्ति, श्रपमान तथा कर्ज के बोम लाद़ दिये थे, जिन्होंने शान्ति की शर्तें तैयार की थीं। और वह वीमर प्रजातंत्र वादी उन शासकों के विरुद्ध भी वगावत करने को तैयार हो गई जिन्होंने ख्वतंत्रता तो उसे दिया पर नेतृत्व न दिया। देव तुल्य नेता की जगह उन्हें लाभ उठाने वाले वनियेनेता दिये भ्रौर जिनके काराएा शान्ति की जगह श्रराजकता फैल गई थी। केवल एक ही प्रश्न जर्मन जनता के सामने था कौन दुल प्रजातंत्रवाद़ी शासन को उलट देने तथा वार्सेई सन्धि को सुध़ारने के लिये शक्ति सम्पन्न है ? वर्गवादियों (कम्युनिस्ट ) को मज्दूर श्रेडी का समर्थन श्रवरय प्राप्त था किन्तु वे

## ( २ २ )

सम्पूरां जर्मन जाति का नहीं चल्कि केवल एक श्रेखी का भला चाहते थे प्रौर उनकी सहानुभूति श्रन्य देशों के लिये भी थी, जहाँ जर्मन जनता ख्वभावत: ध्यन्य राष्ट्रों को छृएा करने वाली होती है। राप्ट्रवादियों को भी काफी समर्थन प्राप्तथा किन्तु वे भी एक श्रेसी पूर्वीय जर्मीदाराों और पश्चिमी पूँजीवादियों के लियें ही लड़ रहे थे। समूचे जर्मनी का भी हित चाहने वाला केवल 'राट्रिय समाजवादी-दुल' ही बच रहा था।

इस राह्ट्रीय समाजवाद़ी द़ल का इतिहास केवल एक अ्याद़मी का इतिहास है। एडोल्फ हिटलर अ्यास्ट्रिया के ज्राउनान नामक गाँच में एक चुँगी श्रफसर के घर सन् १५नह में पैद़ा हुत्रा था। १२ वर्ष की उम्र में ही वह अनाथ हो गया और अ्रार्टस स्फूल में कोई वर्जीफा पाने की ध्राशा में वह वियना चला गया। पर उसकी भ्याशा पर पानी फिर गया और निराश हो कर उसे कई तरह के काम जैसे राजगीरों को मदद़ देना, मकानों में रँगाई का काम करना ध्यादि करने पड़े। मज़्रदूर उसे घुणा करते थे घ्रतः वह वियना से म्यूनिख चला भाया। संयोगवश उसी समय युद्ध छ्धिड़ गया ध्रौर वह जर्मन सेना में भरती हो गया। बहाँ उसने श्रत्यन्त वीरता से युद्द किया श्रौर कारपोरल बना दिया गया। वह युद्ध में घायल भी हुग्रा था और उसे बहुत इज्जत मिली। किन्तु लड़ाई के समाप्त होते ही वह पूर्ववत वेकार होकर म्यूनिख पहुंचा। कोई उसे पूद्बने वाला

## ( २丂)

नथा। सन् १६२० में उसे ६ व्यक्ति उसके विचार के मिल गये जिनके साथ मिलकर उसने ध्रपना २२ माँगों वाला कार्यकम बनाया जिनमें यहूदियों, लाभ उठाने वालों, विदेशियों, वीमर विधान के नेताअ्यों, वार्सेई को सन्धि अ्यादि के विरुद्ध माँगे भी थीं। यही माँगें भ्राज नाजो जर्मनो के श्रात्तवाक्य ( gospel) हैं।

उस दल की उन्नति होने लगी। दूकानदारों और निम्न मध्य श्रेयी के नवजवानों को जिन्हें "पूर्व देशोय" समाजवाद ने छोड़ दिया था इस दल की बातें श्रच्ही लगीं, पश्चिमीय च्चेत्र के उद्योग-धन्बों के मालिकों ने जिन्हें रूर में पनपने वाला समाजवाद़ खटकता था, कुछ्छ रुपया इकट्ठा किया, कुब्ब निचास-चुन्द्बिवाले शिक्षित व्यक्ति भी इस दल में सम्मिलित हो गये जिनमें हिडेलन्रवर्ग का दर्शनाचार्य डा० गोवेल्स नाम का युवक भी था। हिटलर का भाग्योदय हुग्या। उसे भूतपूर्व मार्शल ल्यूडेनडार्फ का सहयोग प्रात्त हो गया। जिस तरह मुसोलिनी ने रोम पर धावा किया था, उस तरह बर्लिन पर भी धावा करने का विचार किया गया ध्रैर उक्त मार्शाल ने सेना नायकत्व का भार स्वीकार कर लिया। सन् ? ह२३ का यह वही काल था जब कि रूर पर फान्स ने कब्जा कर लिया था और प्रजातंत्र वादियों का पतन होता सा हृष्टि गोचर हो रहा था। किन्तु नाजी सैनिक म्यूनिए से कुछ मील ही ध्यागे बढ़ पाये थे कि सरकारी सेना CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## (ip)

द्वारा वे रोक दिये गये। कई नेता बाल बाल बचे, जिनमें एक गोयरिंग भी था जो बुरी तरह घायल हुश्रा और स्र्रेचर पर उठा कर पहाड़ों में होते हुए उसे इटली में पहुंचाया गया। किन्तु हिटलर पकड़ लिया गया ध्रौर उसे पाँच वर्ष कैद् की सजा दी गई, पर वह क्ुुब महीने ही जेल में रह सका।

सन् १ع२४ के चुनाव में नाजी-दल को १९ लाख मत ( वोट) मिले और राइखस्टाग (जर्मन पार्लामेन्ट) में उसे ३२ जगहें प्राप्त हुई। दिसम्बर के चुनाव में उसे केवल $\varepsilon$ लाख़ बोट श्रौर १४ जगहें ही मिली थीं।

दल की शक्ति यहीं श्राकर रुक गई ध्रौर उस मन्दी के काल तक वैसी ही बन रही जव तक कि प्रजातंत्र वादियों के शत्रुस्यों की संख्या काफी न चढ़ गई। सितम्बर सन् १८३० के चुनाव में करीव ६र लाख जर्मनों ने नाजी-उम्मेद़वारों को वोट दिये। इसके वाद हिटलर सदैव श्रागे ही बढ़ता गया। राइखस्टाग में उसके दलके १२७ सदस्य थे। यह एक महान संगठित दल बन गया जिसका प्रधान दफ्तर त्राडन हाउस, म्यूनिख में था। दल के पास वेकार नवजवानों ध्रौर वेकार सैनिकों की भारी सेना तैयार हो गई श्रौर उसके श्रनुयायियों की संख्या सारे देश में काफी बढ़ गई।

इस समय हिटलर जो कुब वादा कर रहा था या मागें उपसिथत कर रहा था, उनका विरोध यदि कोई जर्मन करता

## ( ३०)

तो श्राश्नर्य की ही बात थी। किसी भी श्रपमानित और भूखे देश के लिये राष्ट्रीयता ध्रौर समाजवाद के समन्वित सिद्धान्त से बढ़ कर और क्या हो सकता है ? वार्सेई के श्रपमान तथा युद्ध में पराजय के कलंक की जगह हिटलर यह कहता था कि जर्मन धार्य-संतान हैं, गोरी जातियों में सर्व श्रेष्ट हैं और जिसकी सभ्यता सारे संसार ने ग्रहएा की है। प्रजातंत्रवाद़ी शासन में सुधार करने की जगह वह वाद़ा कर रहा था कि हर श्रेयी के लोगों को काम दिया जायगा धौर वृतीय ज़र्मन साम्राज्य का निर्माएा किया जायगा, जो पवित्र रोमन-साम्राज्य से भी प्रधिक देदी़्यमान श्रौर विस्मार्क-कैसर के द्वितीय जर्मन साम्राज्य से भी श्रधिक महान होगा।

इसी वीच जर्मन चान्सलर हेनरिक जूनिंग युद्धके हर्जाना की मांगों को पूरी करने के प्रयत्न में बहुत से कर लगा कर जनता का सन विश्वास श्रौर समर्थन खो वैठे। राप्र्रपति हिए्डेन वर्ग किसी दूसरे को उसकी जगह चान्सलर बनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिये वान पेपन को जो कुलीन वर्ग के भारी प्रतिगामी जमीद़ार थे चुना, जिन्होंने जमीदारों का मंत्रिमएडल बनाया। वान पेपन ने सोशल डेसोक्रेटिक दूल को जो वीमरविधान तथा प्रजातंत्रवादी समाजवाद का एक मात्र कट्टर समर्थक दल था, मटियामेट कर दिया। इससे हिटलर का रास्ता च्रोर साई हो गया। इसे दुर्भाग्य ही कह्ना चाहिये कि

## ( 3 ? )

मिन्रराष्ट्रों ने यूरोप में शान्त्त चाहने वाले एकमात्र सोशल डिमोकेटिक दूल को तो कमजोर बना ड़िया ध्रौर प्रतिक्रियावादी़ जमीद़ार-मंत्रिमएडल को युद्धनर्जाना के सम्नन्ध में रियायते देकर उन्होंने उसे सम्मानप्रदान किया।

किन्तु जरींद़ारों को श्रभी नाजियों का सामना करना वाकी था। जुलाई के चुनाव में हिटलर के द़ल को ? करोड़ ३७ लाख ३३ हजार वोट मिले और राइसस्टाग में २३० जगहें प्राप्त हुई। घ्यतः अन हिटलर को कुन्ठ सुविधायें देना जरुरी हो गया, प्रेसिडेएट ने हिटलर को मंन्रिमएडल में सम्मिलित होने के लिये चुलाया किन्तु उसने श्र्स्स्वाकार कर दिया। वह या तो पूरा श्यधिकार चाहता था या कुष्ब नहीं चाहता था। घ्यव बान पेपन नाजियों से मोर्चा लेने की तैयारी करने लगे। जिस दिन राइखस्टाग की वैठक हुई उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति की स्खीकृति से राइयस्टाग को वर्खास्त कर दिया और हिटलर की शक्ति को दवाने के लिये राष्ट्रीय अ्यधिनायकतंच्र कायम करने का विचार करने लगे। समाचारों पर प्रतितन्ध लगा दिया गया, रेडियो पर सरकार का कह्जा हो गया। प्रशा का शासन केन्द्रीय सरकार ने छ्रपने हाथ में ले लिया, वर्गवादी जेलों में छूँस दिये गये और चहूदी सार्वजनिक जगहों से हटा दिये गये। हिटलर द्वारा किये गये वादा को स्वं पूरा करके वान पेपन ने जनता का समर्थन प्राप्त करने की

## ( ३२ )

कोशिश की। फलतः नवम्बर के चुनाव में नाजियों को केवल २० ही लाख बोट मिले।

नाजियों ने श्रव शासन सूत्र को श्रपने हाथ में लेने के लिये सामरिक कार्रवाई करने की तैयारी प्रारम्भ की। श्रन्त में प्रेसिडेएट ने वान पेपन के स्थान पर जेनरल वान श्लीचर को जिनका जर्मन सेना पर श्रधिकार था श्रौर मजदूर संघ पर भी कुब्छ प्रभाव था, नियुक्त किया। लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुह्ठमा। ३० जनवरी सन् १६३३ को प्रेसिडेएट को हिटलर के लिये चान्सलर की जगह खाली करनी पड़ी।

## तृतीय स्रध्याय

## -रासन सूत्र हिटलर के हाथ में-

हिटलर के श्रधिकार प्राप्त करने के वाद्, यूरोप का इतिहास केचल एक व्यक्ति की क्रियाश्रों तथा उनकी प्रति क्रियान्धों की इतिहास है ; धौर वह व्यक्ति है, हिटलर। साथ ही यह इतिहास श्रागे होने वाली घटनाअ्रों को ठीक ठीक न समभने वाले तथा साहसिक निर्खाय करने में श्रसमर्थ त्रिटिश भ्धौर फेन्च राजनीतिजों की घ्यसफलता की टु:ख़्र भरी कहानी है। पार्लीमेएट के श्रनुद़ार दल़ के एक सद़स्य का कहना है 'यह कहानी अ्रव्यवस्था तथा भीषएा भभूलों से भरी हुई है जिनकी कोई समानता नहीं। उस नीति की घ्यन्य वातों के साथ इसका मेल शच्छी तरह हो जाता है लिसके प्रवाह में $>$ वर्ष से श्रधिक काल तक वहते हुए हम लोग पूर्ए सुग्यवस्था तथा रक्षा के स्थान से हटकर ध्राज घातक संकट में पड़े हुए हैं'।

२०वीं शतान्दि के संसार का सवसे विलक्ष्या पुरुष सम्भवतः हिटलर ही है। हिटलर की कुछ्छ शंशों में नेपोलियन के साथ तुलना की जा सकती है लेकिन नेपोलियन के विशाल व्यक्तित्व को भी वह् ढाक देता है। नेपोलियन और हिटलर में सचसे सूक्ष्म घन्तर यह है कि नेपोलियन बड़ा भारी घहंम्मन्य

## ( ३४')

था और हिटलर भी यद्यपि श्रंहमंम्मन्य है, लेकिन उससने झ्रपना व्यक्तित्व एक देम जर्मनी में लीन कर ढ़िया है। वह जमनी का प्रभुत्व यूरोप पर क्या सारे संसार पर श्रारोप करना चाहता है। छ्यपने इस उद्देश्य की प्राति में उसे कोई भी साधन श्रमहर्यीय नहीं है, संका उपयोग करने को वह प्रस्तुत रहता है। कठोर युद्ध की चर्वरता तथा निर्लज्ज कूइ का उसके यहां कोई श्रर्थ नहीं है।

भ्रपनी श्यात्म कथा ‘मीन कैम्छ’ में हिटलर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपाद़न तथा उसके विस्तूत रूप से उल्लेख किया है कि बुद्दिमान तथा विजेता घ्रपने समयानुसार कमशः घ्यपना उद्देशय बनाते जाते हैं। शक्ति हाथ में ग्याने के बाद से उसकी सारी क्रियाशीलता उपर्युंक्त कथन की विलक्षएा अ्यालोचना है। हाथ में शासन की बागडोर श्राने के पहले लिखित श्रपनी घ्रात्मकथा में जिस विस्तृत योजना का कार्य रूप में परिएात करने के लिये उसने जिक्र किया था उसे उद्योग करना भी प्रारम्भ कर दिया था। हिटलकर के हाथ में शासन अाने के बाद् की घटनाश्यों का वर्सान संक्षित्र रूप में करना हम ध्रावश्यक समभते हैं क्योंकि इससे स्पष्ट हो जायगा कि संसार किस प्रकार मन्दू चाल से किन्तु श्रवाधिगति से निश्वित विनाश की श्रोर बढ़ता घ्या रहा है।

जनवरी ३० सन् $१ ९ ३ ३$ में हिटलर जर्मनी का चान्सलर CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हुग्या। उसे कितने ही भारी भारी काम करने थे। दूसरे देशों पर श्रधिकार विजय करने के उसके उद्देय के श्रनुकूल जो पह़ला काम उसके सामने था, वह था गृह मोरंचे को छढ़ क़रना, जर्मनी को नाजी जर्मनी का रूप देना, तथा बीमर की प्रजातंत्रात्मक सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय समाजवाद़ी सरकार की स्थापना करना।

उस समय नाजोवाद का कटृर शत्रु वर्गताद् था। राइखत्टैग में इस द़ल के बहुत से सद़स्य थे। छ्रच्छे या बुरे, किसी भी प्रकार से इस द़ल का विनाश करना श्रावश्यक था। २७ फरंबरी को, निस्सन्देह कुछ्ब नाजी नेतान्द्रों के संकेत से राइखस्टैग भवन जला कर खाक कर दिया गया। सम्भवतः मार्शल गोयेरिंग का भी इसमें हाथ था। इसके लिये वर्गचाढ़ियों पर दोषारोपपय किया गया तथा इन पर से विश्वास उठा देने के लिये जवर्द़स्त प्रचार काम श्रुरू हुت्रा। मन चाही वात होकर रही। थोड़े दिन वाद़ चुनाव में वर्गवादियों की संख्या एक दुम कम हो गयी। नाजीद़ल को बहुत घ्रधिक वोट मिले। नये सभा मवन में एक विल (Enabling Bill) पास हुच्रा जिसके अन्नुसार हिटलर को चार वर्ष के लिये घ्यधिनायक बना दिया गया। इसके बाद नाजीद़ल चालों ने विरोधियों को चुनचुनकर नष्ठ करने का काम प्रारम्भ किया। सन् १९३४ तक जर्मनी पूर्या रूप से नाजी होगया। उसी साल के अ्रगस्त मास 2

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

में प्रेसिडेएड हिए्डेनवर्ग की मृत्यु होगयी और हिटलर ने श्रपने को प्रेसिड्डेएट तथा चान्सलर दोनों ही घोषित कर दिया। हिटलर की प्रभुत्व की विजय श्रब पूर्या होगयी।

श्रन जर्मनी ने अ्रपने को अ्यस्खशखल्ल से युक्त करने का काम प्रारम्भ किया। फान्स तथा श्रन्य राट्ट्रों की मुर्खतापूर्ए नीति तथा उनकी विद्वेप भाघना के कारएा जर्मनी को पुन: शस्लधारएा करने का वहाना मिल गया। सन्धि की शर्तों ने जर्मनी की सामरिक शक्ति पूर्ए रूप से सीमित कर रखा था। लेकिन सन्धि की उन्हीं शर्तों में एक गह भी शर्त थी कि मिन्रराष्ट्र भी ध्रपनी सामरिक शक्ति धीरे धीरे कस करते रहेंगे। मित्रराष्ट्रों ने सन्धि की इस शर्त के विपरीत खूल खुल कर शर्लीकरा किया। विशोष कर सन् १९३० के बाढ़ यह काम बढ़ गया। इंगलैएड, फान्स श्रौर धमेरिका का शस्तास्रुं का खर्च प्रत्येक वर्ष घढ़ता ही गया। सन् १९३३ में निरीशस्करकाए सम्मेलन श्रसफल होकर भंग होगया। जर्मनी सम्मेलन से तथा राष्ट्रसंघ (League of Nations) से तुरून्त झ्रलग होगया। और हिटलर ने शासन की बागडोर अ्रपने हाथ में हेते ही गोगेरिंग को संसार के सर्व भ्रेष्ट तथा सर्व शक्ति सम्पन्न हवाई सेना के निर्माएए की श्राज्ञा दो।

अगले साल जर्मनी में चड़ी तेजी के साथ शस्रीकरएा होने लगा। सन् १९३६ के शरद काल में श्री फांसिस विलियम्स ने

## ( 30 )

जो इस समय दैनिनिक बृटिश समाचार पत्र "डैलि हेराल्ड" के श्रार्थिक विपयों का सम्पाढ़क थे, हिसान लगाकर दिसललाया कि मार्च सन् १९३३ से जुलाई सन् १९३६ तक जर्मनी ने घ्रस्त्र शस्त्न पर २,४०,००,००० पौएड खर्च किया। इसका त्रर्थ यह है कि शस्बाख्यों पर सन् १९२४ से लेकर सन् १९३้ तक के ग्यारह साल की श्रवधि में च्रिटेन ने जितना खर्च किया था उसके दूना से च्रधिक तथा सन् १९९० से ऐेकर सन् १९३ऐ तक के सोलह् वर्ष के समय में पेनसन इत्याड़ि छोड़े कर शस्लाख्यों पर जो कुब्ड खर्च त्रिटेन ने किया था उससे भी कहीं श्रधिक खर्च जर्मनी ने नाजी शासन के श्रपने प्रथम तीन वर्षों में किया।

शान्ति के समय किसी भी ध्यन्य राष्ट्रे इतने कम समय में गुद्द की इतनी घ्यधिक सामम्री एकत्रित नहीं की थी।

श्राभ्वर्य की वात है कि न तो इंगलैल्ड ने घ्रौर न तो फान्स ने ही जर्मनी के इस पुनः शस्ब़ीकरए को रोकने का कोई संगठित प्रयन्न किया। ऐसा क्यों ? इसका कारए तथा इसकी व्यास्या के लिये कहीं दूर जाने की ध्रावश्यकता नहीं। प्रिटेन की उद़ासीनता का कारसा गह था कि वह नहीं चाहता था कि यूरोप में फान्स की सामरिक शक्ति ध्रधिक बढ़ जाय। चर्गवाऩी विरोधी जर्मनी के प्रति इंगलैलैड के श्रनुदार द़ल की भी, जो इस समय शासन करता था, सहान्तुभूति थी और फान्स घिना इंगलैखैड की सहायता के जरा भी हिलना डुलना नहीं चाहता था।

शस्बीकरएा के साथ साथ जर्मनी को शक्ति धीरे धीरे चढ़ती गयी। यूरोपियन राष्ट्रों की कमजोर इच्छा तथा उनके मतभेद से लाभ उठाते हुए हिटलर ने जनवरी सन् १९३ऐ से लेकर सितम्बर सन् १९३૬ तक सार, राइनपदेश, स्पेन, अ्रास्ट्रिया, तथा सुडेटेने प्रदेश को जर्मनी में मिला लिया। उसे इस काम के लिये घच्छे घहाने भी मिल गये। हिटलर ने वहानों को दूढ़ ढूढ़ कर सामत़े तो रखा ही ; सव से बढ़ कर श्राभ्र्य की बात तो यह है कि तव की युरोपियन राजनीतिज्ञ नेतायें मी ऐसे मालूम होते थे कि उस वहाने की यथार्थता में विश्वास कर लेते थे। जो भी हो, बात यह है कि किसी भी घड़े राष्ट्र ने हिटत्तर को रोकने की सफल कारवाई न की। छ्घन्तर्रांट्रीय राजनीति की उलमन तथा विभिन्न राट्रों के विद्देष में इसके काराा का पता मिल सकता है।

सन् १९३४ से फान्स, जर्मनी को घेरने की कोशिश में था। सन् १९३३ में फेन्च राजनीति की यह चाल पूरे रूप में सामने छ्याई। जनवरी सन् १९३४ में रोम में सन्धिपन्र (Rome Pact) पर इटली और फान्स ने हस्ताक्षर किये जिसके अन्रुसार इटली जर्मनी का विरोध उस हालत में करने को तैयार होगा जब जर्मनी अ्यास्ट्रिया को हड़पने की कोशिश करता। इसके बदले फान्स ने श्रनीसीनिया पर इटालियन अ्याक्रसए। में


## ( 39 )

त्रिटेन के खार्थ को धका पहुंचता था इसलिये फान्स ध्रौर इंगलैएड के सम्नन्ध में भी तनातनी बढ़ गयी।

२ मई सन् १९३ऐ में फान्को सोवियेट (Franco Soviet Pact) सन्धिपत्र पर हरताक्षर हुए। इसका मुख्य उद्देश्य खघृतः जर्मनी को रोकना था। फ्रान्स ने चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैए्ड से पहले ही सन्धि करली थी। श्रस्तु जर्मनी ने यद्धि सोचा कि गत महायुद्धके प्रारम्भ में जर्मनी को चारों श्रोर से घेरने का जो प्रयत्न हुग्रा था ठीक वैसा ही घ्रब भी हो रहा है, तो इसमें कोई श्राश्रर्य की बात नहीं हैं।

सन् $१ ९ ३ ३$ के प्रारम्भ में श्रवीसीनिया पर अ्राक्रमए करने तथा उसे श्रपने साम्राज्य में मिला लेने की तैयारी मुसोलिनी करने लगा। छ्रवीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंच से छ्रपील की। राघ्ट्रसंघ इस अ्राकमए को रोंकने तथा एक निरपराध देश के बचाने में सफल नहीं हो सका। इस झ्राक्क्मए के प्रतिकार में जिसमें श्रवीसीनिया की श्रोर से जरा भी छेड़खानी नहीं की गयी थी, राष्ट्रसंघ तथा खास कर त्रिटेन और फान्स की मनोबृत्ति से हिटलर को यह बिश्वास हो गया कि वार्साई सन्धि का और भी उल्लघन करने में उसे डरने का कोई कारए नहीं है।

दस महीने बीत गये और साथ ही व्रिटेन श्रौर फ़ान्स भी एक दूसरे से घ्रलग होते गये। हिटलर उस च्रवसर की प्रतीक्षा में था जव व्रिटेन श्रौर दृटल़ी ही की तरह व्रिटेन ः्रौर फान्स में

[^0]
## ( 80 )

भी एक दूसरे से तनातनी चरम सीमा पर पहुँच जाती तन एक दिन, वार्साई सन्धि की शरों की धजियाँ उड़ाते हुए ७ सार्च सन् १९३६ में राइन प्रदेश पर एकाएक उसने दुवारा सामरिक कड्जा कर लिया ध्रौर उसके किलों में सशस्न फौज रख दिया। हिटलर के सैनिक तथा श्रन्य मित्र उसकी इस शीघ्रता के विरूद्ध थे। लेकिन उसके सारे सैनिक तथा राजनीतिक परासर्शादातात्ञ्रों के श्राश्रर्य का ठिकाना न रहा जव उन्होंने देखा कि इस प्रकार फढ्जा कर लेने का किसी अ्रोर से जरा भी विरोध नहीं हुग्रा। इस पदेश पर श्रव हिटलर का अ्रधिकार था। फ्रान्स की सीमा से लगे श्रपनी सरहद पर, इस मतलन से कि चाढ़ में पूरव की छोर हाथ चढ़ाने का उसे पूरा मौका मिले, उसने मोर्चेबन्दी श्रुरु की। इटली का रखू अपनी ही श्रोर देख हिटलर ने वर्लिन-रोम धुरी का त्रिटेन श्रैर फ़ान्स पर एक दूसरे ही हृष्टि कोणा से दवाव डालने के लिये निर्माएया किया ।

सन् १९३६ के ग्रीष्म काल में सपेनमें गृह युद्ध गुरु हुन्रा। जैसे जैसे यह युद्द घढ़ता गया वैसे वैसे हिटलर ध्रैर मुसोलिनी विरोधी पक्ष की श्रोर से उसमें हस्तन्त्तेप भी वढ़ता गया श्रौर रूस स्पेन सरकार की श्रोर से कम भाग लेने लगा। इस भय से कि कहहीं यूरोप भर में इस युद्ध की लपट फैलकर युद्धाम्मि प्रज्वलित न करदे, त्रिटेन धौर फान्स ने घहहस्तच्चेप की नीति का छनुसराएा किया। अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्रुसार स्पेनिश CC-0. Jangamwadi Math Côlection. Digitized by eGangotri

## ( 8? )

सरकार को श्रपनी रक्षा के लिये श्रस्न शस्न खरीद़ने तथा बाहर से मंगाने का पूरा श्रधिकार प्राप्त था। यदि त्रिटेन औौर फान्स ने इस न्याय श्रौर सत्य की रक्षा के लिये श्रपनी हसत्तचेप की नीति से किंचित पृथक होक़र स्ेेनिश सरकार को मदद़ दी होती तो इटली और जर्मनी इस क्षोटी सी वात को युरोपियन युद्द का रूप देने का साह्स कभी न करते। इतना बड़ा ख़तरा वे हरगिज न उठाते ।

जव स्पेन में गुह युद्ध ग्रारम्भ हुत्ञा था उस समय यद्यपि स्पेनिश सरकार का रूस के साथ कोई् राजनीतिक सम्पर्फ तक भी नहीं था फिर भी यह् कहानी ररी गई कि स्पेन में हिटलर और मुसोलिनी बोल्होविक मत के विरद्ध लड़ रहे हैं। इस कहानी से त्रिटेन का श्रनुतु़र दल तथा फान्स का प्रति-क्रिया चादी़ दल प्रसन्न हुए।

रूस के प्रति इंगलैखड ग्रौर फान्स के इस काल्पनिक भय ने उनकी छ्राँखों पर इतना गहरा परढ़ा डाल दिया था कि वे इस बात को जरा भी नहीं समभ सके कि हिटलर शौर मुसोलिनी, युरोपियन रंग मंच पर एक वड़े युद्द के नाटक की तैयारी में हैं श्रौर स्पेन में के लोग उसी का श्रभ्यास कर रहे हैं। जर्मनी में कुष्छ और भी नये श्रस्बों शस्लों का श्राविष्कार हुग्रा। जैसे टेकं श्रौर विमान। च्रधिकारी वर्ग श्रपने नये शस्बों की परख

## ( 8२)

करना चाहते थे। औौर स्पेनिश गृह कलह में जो कुछु परिएाम मिले उनसे वे पूर्एा सन्तुष्ट हुए।

स्पेनिश युद्ध ढाई वर्ष तक चला। च्रन्तमें जेनरल फांको की जीत हुई। ऐसा माजूम हुत्ञा कि मान्स तीन तरफ से चिर गया है औौर उत्तरी च्यनीका में ज़ाने का उसंक़ा समुद्री मार्ग तथा भूमध्यसागर में होकर जाने का व्रिटेन का समुद्री मार्ग भारी खतरे में पड़ गया है। उसी समय कोमिन्टर्न विरोधी श्रान्दोलन (Auti-Commintern Pact) ने जोर पकड़ना शुरू किया। फान्त्त और इंगलैएड में कुछ लोगों ने इस बात को केवल महसूस ही नहीं किया चल्कि सार्वजनिक सभान्त्रों में खुले ग्राम घोषया की कि यह श्रान्दोलन वस्तुत: केवल कोमिनटर्न विरोधी ही नहीं, त्रिटेन और फान्स के विरुद्ध भी है।

इस बीच हिटलर ने मध्य युरोप की श्योर से श्राँख नहीं बन्द़ कर लिया था। ११ जुलाई सन् १९३६ में उसने श्राट्ट्रो जर्मन सन्धि पत्र पर ह्ताक्ष्र किया था जिसके अ्रनुसार घ्रास्ट्रिया की स्वतंत्र सत्ता उसने स्वीकार की थी। ३० जनवरी सन् १९३७ को उसने राइखटैग में कहा कि तथा कथित च्राश्वर्य का युग श्चन बीत गया। ?२ फरवरी सन् १९३亏 को उसने श्रास्ट्रियन प्रधान मंत्री गुशानिग के सामने जुलाई सन् १९३६ के सन्धि पत्र का फिर समर्थन किया था। १० मार्च सन् १९३亏 में CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तद्कालीन लंन्द्नस्थित जर्मन राजदूत रिवनट्राप ने चेम्नरलेन श्रौर लार्ड हैलिफैक्स के साथ चाय पी थी। उन्होंने तन अ्रास्ट्रिया का कुब्ध भी जिक्र नहीं किया था। उसी रात हिटलर ने सेना का संघटन प्रारम्भ किया श्रौर दूसरे दिन श्रास्ट्रिया जर्मनी में मिला लिया गया। वियना पर श्राक्रमएकारी विमानों के भुएड टूट पड़े तथा सशल्ब सैनिक द़्ते वियना की दिशा में घढ़ने लगी। श्यास्ट्रिया ने श्राक्रमए का विरोध नहीं किया। घ्यत: इसमें हस्तच्त्रेप का कोई पश्न नहीं उठ सकता था।

उसके घाद तुरन्त ही रूसी सरकार की श्रोर से लिटविनोफ ने, इस प्रकार के ग्राककरा को भविष्य में रोकने का उपाय सोचने तथा यथार्थ योजना बनाने के लिये छोटे बड़े सभी राह्ट्रों का एक सम्मेलन करने का प्रत्ताव किया। ₹प्तत: उनके मस्तिब्क में श्रगल़ा शिकार चेकोरलोवाकिया मालूम होता था। त्रिटिश सरकार ने इस प्रकार के सम्मेलन का विचार अ्यस्वीकृत कर दिया।

जैसी कि उमीद थी, च्रच चेकोस्लोवाकिया की बारी च्राई। तीन श्रोर से उसे सेना ने घेर लिया। लेकिन चेकोस्लोवाकिया के पास लड़ने वाले विलक्षएा सैनिक तथा बहुत ॠ्यधिक गोले बारुद्द के कारखाने थे। इस युद्ध का विरोध करने तथा इसका मुकावला करने का भी इसने ढढ़ संकल्प कर लिया।

६

## (88)

चेम्बरलेन के नेतृत्व में त्रिटिश घ्रनुदार दल की नीति कभी इतनी अ्यसफल नहीं हुई थी जैसे की चेकोस्लोवाकिया के मामले में हुई थी। जर्मनी के इस तीव्र बढ़ाव से फान्स पहले से ही चिढ़ा वैठां था। चेकोस्लोवाकिया को मदद़ पहुंचाने की प्रतिज्ञा रूस से करा ली गयी। रूसी परराष्ट्र सचिव लिटविनोफ तथा लन्द्न स्थित रुसी राजदूत मेरेंकी ने त्रिटेन को रूसी सहायता का अर्यासन दिलाया। लेकिन जर्मनी की सहानुभूति प्राप्त करने की इच्छा से त्रिटिश श्रनुद़ार दल ने रूस के साथ वेरखाई थी। फ्रान्स के लिये त्रिटिश राजनीति के श्रागे फुकने के सिवा औ्रौर कोई चारा नहीं था।

चेकोस्लोवाकिया के उत्तर सुडेटन प्रदेश था जिसमें जर्मन बस्ती बहुत अधिक थी। हिंटलर ने इसमें हसतत्तेप्प करना प्रारम्भ किया। पहले इस जर्मन बस्ती में उसने सुधार की माँग की, फिर उनके ख्वायत शासन (autonomy) की श्रौर घ्चन्त में उसे जर्मनी में मिला लेने की भी माँग पेश की गयी। पहले ही की तरह हिटलर की मांग के साथ साथ युद्द करने का प्रद़र्शन भी होता था।

यूरोपियन युद्ध बचाने के उद्देशय से इंगलैएड और फान्स ने बटवारे की योजना पेश की और चेक लोगों के सामने इसको रखा गया। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गयी ताकि वे शीघ्र ही इसे स्वीकार करलें। युरोपियन युद्ध से इंगलैखड

## (82)

घ्रौर फान्स कितना भय खाते थे, इसका श्रनुमान इस वात से लगाया जा सकता है। जैसा कि ‘डेली मेल’ अर्यवार ने कहा था, वाध्य होकर, लाचारी की हालत में चेक लोगों को प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले के साथियों तथा एक तरह से अ्रपने निर्माए कर्तांभ्यों की चात वे नहीं टाल सके। बहुत तीत्र विरोध के साथ अ्यन्त में उन्हें भुकना पड़ा।

लेकिन हिटलर को इतने से ही सन्तोप कहां ! गोडेसवर्ग में चेम्बरलेन को एक पत्र दिया गया। जिसमें चेक प्रदेश में धौर भी मांग पेश की गयी। इसका जवान भी २४ घएटे के श्रन्दर ही मांगा गया था। ऐसा मालूम हुन्त्रा कि युद्ध च्रन्न रोका नहीं जा सकता है।

राष्ट्रों ने धीरे धीरे सेना का संघटन भी श्रारम्भ कर दिया। इसी समय म्युनिख में चेम्बरलेन श्रौर द्लादिये उड़ कर पहुंचे थे। यहाँ जो सन्धि हुई वह, गोर्डसवर्ग के प्ररताव लिसमें जेक लोगों के लिये जो माँग पेश की गयो थी उनसे कहीं खराव थी। दलादिये उसके लिये सहमत नहीं थे औौर ‘मुभे यह स्वीकार नहीं है' कहने को तैयार थे। लेकिन मालूम होता है कि ब्रिटेन का दबा़ाव उन पर श्रधिक पड़ा।

हिटलर का हर्ताक्षर लेकर चेम्बरलेन लन्दून लौट घ्राये। भीड़ में इस हत्ताक्षर पत्र को उन्होंने वड़ी प्रसन्नता के साथ दिखलाया श्रौर कहा कि इसका श्रर्थ है हम लोगों के CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

समय में शान्ति। उन्होंने यह भी कहा कि यह सन्धि सम्मान के साथ हुई है।

भ्रनुदा़ार दल के एक प्रसिद्ध नेता एम० पी० ने तच कहा था कि सरकार को युद्दू श्रैर निर्लिज्जता दो में से कोई एक चुनना है। उसने निल्लज्जता को ही चुना है। ज्ञब उसे युद्ध भी चुनना होगा। चह चात एक साल़ के श्न्दर ही होगयी।

२६ सितम्नर को हिटलर ने राइखस्टैग में कहा कि यूटोप में मेरी यह श्रन्तिम प्रादेशिक मांग है। और २亏 तारीख को चेम्वरलेन ने साधारए सभा में उसके जवाव में कहा कि मेरा विशवास है कि हिटलर जो कहते हें वह करेंगे भी।

हिटलर की शक्ति बहुत बढ़ गई। टाइम्स पत्र के २४ मार्च के शंक में छपा था, "वोंहेमिया श्रौर मोरेविया में वहाँ की सेनाआ्ध्रों निशख्ल करने के बाद जर्मनी को ३६ डिवीजन सेनाः्यों के समूचे शस्बाख्र प्रात्त हुए, जो श्राधुनिक ढंग के तथा घत्यन्त शच्छे द़र्जे के थे । मोटरगामी सामरिक दर्त्तें औौर भारी. तोपें उसे बड़ी संख्या में प्राप हुई हैं। चेकोस्लोवाक सेना की. मोटर-शक्ति इतनी शच्छी है जितनी जमंनी सेना की नहीं। झ्रन तक जर्मन सेना में स्कोडा कारखाने के विरोषज़ों द्वारा निमिंत भारी तोपें नहीं थीं, च्रैर यह भी सम्भव है कि जर्मन सैनिक च्रधिकारी विजित देश की सामरिक सामम्री से घ्रपनी सेनान्ध्रों को. सुसजित करे। घ्रुनानतः जर्मनी के तोपों की CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( 80 )

संस्या इससे पहले से दूनी हो जाग़गी। चेकोस्लोवाकिया की वायु-सेना में स़व तरह के $३ ७ ० ०$ से कुष्ब श्रधिक वायुयान हैं। ...चेक प्रान्तों पर कब्जा करने से जर्मनी को तीन प्रथम श्रेडीं शस्त्राख्न के कारखाने, जो संसार के बड़े से वड़े कारखाने में से है, अ्रौर कम से कम एक बहुत चड़ा गैस का कार्लाना प्राप्त हुग्र्रा है"

सवसे चड़ी बात तो यह हुई कि स्लोवाकिया पर कन्जा कर लेने के बाद़ हिटलर को उत्तर में पोलैएड पर चढ़ाई करने़ के लिये २०० मील का मोर्चा मिल गया और अ्रव पोलैएड तीन घ्रोर से जर्मनी द्वारा घिर गया।

## चौथा अ्रध्याय

 -इझलैग्ड, जर्मनी और रूस-रूस की राजनीति घ्यौर श्रन्तराष्ट्रीय नीति में पश्चिमी लोकतन्त्रवादी देशों विरोषत: इझलैएड के प्रति उसका श्रविश्धास भलककता है। हिटलटर के शासनसूत्र हाथ में लेने के बाद रूस का भय बढ़ने लगा औौर उसने संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए व्रिटेन धौर फान्स से कई बार प्रस्ताव किये पर वे सब ठुकरा दिये गये। रुसने यह स्पष्ट रूपसे देख लिया कि त्रिटेन और फान्स चाहते हैं कि जर्मनी का बढ़ाव पूर्वी यूरोप में ही हो। घ्रतः रूस चाहने लगा कि जर्मनी का बढ़ाव पश्चिम की झ्रोर ही हो।

रूसके हृष्टिकोए को श्रच्छ्धी तरह समभने के लिए यह जरूरी है कि रूस की वार बार निराशा पूर्ए ध्रसफलताश्रों पर विचार किया जाय। सन् १९३४ में रूस राष्ट्रसंध में सभ्मिलित हुग्या। तब से साढ़े चार वर्ष तक रूस के पररांघ्ट्र सचिव श्री लिटविनोफ जिनोवा में घन्तर्राट्रीय ल्याति के प्रधान व्यक्तियों में एक बने रहे। किन्तु श्राक्रमयों को रोकने के लिये दढ़ता पूर्वक करने के पक्षमें उन्होंने जिन कड़े शब्दों का प्रयोग


प्रस्ताव कभी स्वीकृत नहीं हुए । हिटलर ने जब वियना （ अ्रास्ट्रिया）पर श्रचानक श्राक्रमए किया，उसके बाद श्री लिट－ विनोफ ने यह प्रस्ताव किया कि शान्ति चाहने वाले देशशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया जाय，पर उनका यह् प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया। चेक－काएड के घ्यनसर पर भी रूस से कुब्छ भी नहीं पूह्बा गया，उसका बुरी तरह निरादर किया गया। न्यूनिए समभौता के बाद़ रूसी श्रधिकारियों ने एक तरह से निक्कित कर लिया कि पश्चिमी लोकतंत्रवाद़ी देशों औ्रौर जर्मनी को ध्रापस में निपटने के लिये ब्रोड़ कर रूस झ्रपनी रक्षा की योजना में सव शक्ति लगा दे । किन्तु इस निश्र्वय के कारए श्री लिटविनोफ ःौर स्टालिन में मत भेढ़ हो गया।

सन् १९३६ में जब हिटलर ने प्रेग पर ध्रचानक हमला किया और ऐसा मालूम पड़ने लगा कि घ्यव जर्मनी शीघ ही रुमानिया पर भी दूटेगा उस समय लिटविनोफ ने अपना अन्तिम प्रयत्न किया । उन्होंने प्रस्ताव किया कि संयुक्त मोर्चा बनाकर घ्राक्रमयों को रोकने के लिये बुखारेस्ट में ६ देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन तुरन्त किया जाय। इस् प्रस्तांव को भी त्रिटिश सरकार ने बहाने बना कर अर्वीकार कर दिया।

习习习习 हमें रुस－फान्स－ब्रिटेन के बीच होने वाली समभौते की बात्र चीत पर विचार करना है। हिटलर के चेकोस्लो－

## ( 80 )

चाकिया पर हमला करने ध्रोर उसका अंग-भंग करने के बाद त्रिटिश प्रधान मंन्री श्री चेम्बरलेन जैसे नींदु से उठे। वस्तुत: व्रिटिश जनता तथा फेंच सरकार ने उनके नाकों दम करके शान्ति के मधुर सपनो वाली नींद़ से उन्हें जगा दिया। युद्ध की तैयारी करने के लिये उन्हें विवश होना पड़ा। फान्स से दवाव पड़ने पर व्रिटिश सरकार ने सेना में ध्राम-भरती के लिए एक कानूू पास किया। फंच सरकार ने बिटिश सरकार पर इस वात के लिए भी दवाव डालना गुरू किया कि रूस के साथ सन्धि कर लिया जाय। व्रिटेन को यह बात माननी पड़ी यद्यपि अ्रनुदुारन्दल के मंन्रिमएडल को यह चात पसन्दू न थी।

रूस-फान्स-न्रिटेन के बीच सन्धि की वात चीत कछुए को गति से चलने लगी। बात चीत वस्तुत प्रारम्भ ही से विरोधी ध्येयों को ध्यान में रख कर शुरू हुई थी । त्रिटिश फेंचप्रतिनिधियों को कुछ श्रधिकार भी नहीं प्राप था घ्रौर बात वात में उन्हें लन्दून पेरिश से सलाह लेनी पड़ती थी ध्रौर रूसकी शर्तें वहाँ भेजनी पड़ती थी। जन रूसने यह माँग पेश की कि कोई श्रधिकार प्राप्त व्यक्ति भेजा जाय और इसके लिये उसने परराष्ट्र मंत्री लार्ड हेलीफैक्स के पास घ्रर्ध-सरकारी निमंत्रया भी भेजा, तो श्री चेम्बरलेन ने इसे श्रस्तीकार कर दिया। लार्ड हेलीकैक्स : की जगह परराष्ट्र विभाग के एक श्यफसर CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

श्री स्र्रेंग भेजे गये। उन्हें भेज कर बहुत बड़ी गलती की गई। रूस इससे क्रुद्ध हो उठा। सन् $१ ९ ३ ९$ के मध्य जून से मध्य झ्रगस्त तक गह चातचीत धीरे धीरे चलती रही। इसके वाद़ सैनिक घ्रफसरों की बाते शुरु हुई । तत्कालोन रूसी परराप्ट्र मंत्री श्री मालोटोव ने प्रस्ताव किया कि त्रिटेन फान्स के स्थलजल औौर नौ सेना के प्रतिनिधियों का एक मएडल मास्को श्रावे। बात र्वीकार कर ली गई। किन्तु फिर एक दूसरी वड़ी गलत्ती हुई। जो सैनिक प्रतिनिधि भेजे गये वे प्रधान श्रफसर नहीं थे श्रौर वायुवानं या किसी प्रगतिवान युद्दपोत से न रवाना होकर एक मामूली स्टीमर से रवाना हुए जिसे रूसियों ने नाराज होकर 'माल ढोने वाला' जहाज कह कर पुकारा। रूसियों ने इन प्रतिनिनियों को देखकर कहा, 'हम लोग समभते थे कि मार्शल गेमलिन ( फेंच सेनापति) औौर मार्शल गोर्टं ( व्रिटिश सेनापति ) यहाँ ग्रारहे हैं। किन्तु यहाँ ऐसे ठ्यक्ति भेजे गये हैं जिनका समुचित परिचंय भी हमें नहीं प्राप्त है’।

खैर, सैनिक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई । रूसियों ने इस बात को दिलचस्पो और सहानुभूति के साथ सुना कि यदि जर्मनो के साथ युद्द ब्छिड़ा तो त्रिटेन-फान्स क्या करेंगे। रूसी प्रतिनिधियों ने एक के बाद दूसरी जो शंकाएं उपस्थित की उनका उत्तर उन्हें न मिल सका।
$\bullet$ gRi Jagancuru vishmanant

TBRINI

## ( x )

घ्रन ऐसा मालूम पड़ने लगा कि प्रमुख प्रश्न यह है कि रूसी ध्रौर त्रिटिश राजनीतिजों में परस्वर विरवास नहीं है। यह भी अ्रफवाह थी कि त्रिटिश सरकार साथ ही साथ हिटलर के साथ भी सन्धि की बात चीत कर रही है। यह शंका इस बात से घ्रौर बढ़ गई कि व्रिटेन श्रपनी बातों पर श्रड़ गया था और जर्मंनी के दो कट्टर शत्रु श्रो ईडेन अ्रैर श्री चर्चिल को मंत्रिमएडल में श्राने से श्री चेम्बरलेन ने इन्कार कर दिया था।

बाद को पता चला कि रूस दो शर्त्तों को लेके समभौते की बात चीत कर रहा था, इस सन्धि के बाद इनमें से कोई देश किसी दूसरे बाहरी देश के साथ विना शेष दो की अन्तुमति के सममौता नहीं कर सकता। यदि लड़ाई शुरू हो गयी तो व्रिटेन के साथ ही रूस भी सैनिक कार्रवाई झुरू कर देगा। दूसरे शब्दों में रूस फिर म्यूनिख-काए्ड की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था लिससे त्रिटेन फान्स उसे श्रकेले न्रोड़ कर निकल जाते ।

इन काराों से रूसने ठोस प्रस्ताव रखे। एक प्रस्ताव या योज़ना यह भी थी कि रूसी. लाल सेनाएँ जर्मन सेना का सामना करने के लिये उत्तर पूर्व में विलना से तथा दक्षिएा पूर्व में प्लाव से होकर पोलैल्ड में प्रवेश करेंगी। जन गे प्रस्ताव पोलैएड के पास भेजे गये तो उसने इसे श्रस्वीकार कर दिया। फल स्वरूप न्रिटेन-फान्स-खूस के बीच समभौता की बात चीत टूट गई।

## ( 㐅३ )

श्री मालोटोव ने जर्मनों को च्रस्त करने के लिये त्रिटिशाफेंच सैनिक श्रधिकारियों के साथ बात चीत कर के घ्रत्यन्त बुद्धिमांनी का काम किया था। यह ज्ञात नहीं है कि जर्मनी ध्रौर रूस के राजनीतिजों के बीच समभौते की बातें कितने दिन तक चलती रहीं। किन्तु दो प्रतिद्वन्दियों के साथ समभौते की बातरीत करके रूसने भ्यत्यधिक लाभ उठाया। जर्मनी ने रूस से कुळ्छ श्रधिक माँग नहीं की, वह केवल यही चाहता था कि रूस तटसथ होते हुए उसका शुरेच्छु वना रहे। उन्होंने रूस को दिया श्रधिक, उसका श्रादर श्रधिक किया श्रौर फलत: वह रूस के साथ समभौता कर पाने में सफल हुए।

पहले की घातों के बारे में चाहे लो कहा जाय पर धन्त में तो रूस की चालाकी से ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़ी। रूसने त्रिटेन से श्रपने श्रपमान का चद़ला भी लिया और वह बद़ला था युद्ध के रूप में।

## पाचवां ग्रध्याय

## -घटनायें जिनसे शुद्ध शुरू हुआ-

जर्मनी ध्रौर पोलैएड के बीच की कटुता जो वर्तमान युद्ध की कारा हुई, कोई नई चात नहीं है । नेपोलियनिक युद्ध के वाद जव से जर्मनों ने पोलैएड के श्रधिकांश मार्ग पर कहजा किया श्रैर जगसे श्रपनी पोलिश प्रजा को श्रधीन रखने के लिये ज़ारशाही रूस से हाथ मिलाया तभी से गह कटुता चली भ्ञाती थी।

गत महायुद्ध के छ्छिड़ने पर जर्मन सरकार पोलों से यह् वादा किया कि उनका प्राचीन राज्य उन्हें लौटा दिया जायगा। फिर वार्साई की सन्धि ने एक नये पोल-रियासत की स्थापना की। लेकिन इस सन्धि ने जर्मनी को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। फल खरूप जर्मनी औ्रौर पोलैयड में तनातनी बनी रही, जैसा कि सन्धि-विधान बनाने वालों की इच्छ्धा थी। जन शासन सूत्र हिगलर के हाथ में श्राया तव वह पहले से ही विरोध भावना से भरा हुत्रा था।

पोलैैडड का पश्रिमी पड़ोसी यदि इतनी जबर्दुरती करता था तो उसका पूर्वी पड़ोसी भी उससे कुछ्ध कम नही था। सन् १९२?


## 

में देखकर पोलैयड ने उस पर हमला किया था। लाल सेना ने उसे बुरी तरह पीछे भगा दि़या था। बाद़ में फान्स की मद़द से रूसको पोलैएड ने गहरी शिकस्त दी थी। मतलब यह् कि रूस श्रैर पोलैख्ड का सम्न्न्ध चाहे जैसा भी क्यों न रहा हो लेकिन श्रच्छा नहीं थी।

दो शक्ति शाली राट्ट्रों के बीच घिरे हुए पोलैएड को ऐसा श्रतुभव हुग्रा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अपनी ₹पष्ट नीति निर्धारित करना उसके लिये कठिन मालूम पड़ने लगा। सनसे चिन्ता जनक बात तो यह थी कि पूंजीवादी़ी यूरोप श्रौर रूसमें युद्ध छिड़ने पर पोलैएड को बरबस राए च्चेत्र बनना पड़ेगा। श्यतएव पोलैएड की परराष्ट्र नीति के, वल यही रह गयी थी कि कभी वह जर्मनी के विरुद्ध रुससे मेल करना औौर कभी रुसके विरुद्ध जर्मनी से। इसका ध्रर्थ यह था कि वह श्रपनी रक्षा के लिये उन दोनों में से किसी को शक्किनाली होने देना नहीं चाहता था।

पौलैख्ड के साथ एक दूसरी दिकत यह थी कि वह सुगठित राष्ट्र नहीं था। पोलों को संख्या यद्यपि अधिक थी, पर दूसरे श्यल्प संख्यक जैसे युक्केनियनों, सफेद् रूसियों ॠादि की भी अ्रधिकता थी। पोलैएड में कुछ जर्मन भो थे। फिर एक पांव समुद्र में फैलाये हुए पोलैएड ने जर्मनो को दो हिससों में बांट रखा था जिससे भगड़े की सम्भावना का कारए हर घड़ी

## ( 2६)

मौजूद् था। फेंच राजनीतिज्ञों ने ऐसा करते समय यह सोचा था कि जर्मनी और पोलैयड इस प्रकार विभक्त होफर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे।

म्यूनिख समभौते के बाद, जब चेकोस्लोवाकिया का शंग भंग कर दिया गया था और हिटलर ने प्रेग पर हमला करके चेक राज्य का दूसरा भाग भी अ्रपने राज्य में मिला लिया था, पोलैएड ने अत्यन्त वेशर्मी के साथ उसके सरहद के एक श्रौर प्रदेश पर कन्जा कर लिया था। उस प्रदेश में स्लोक प्राजाद़ी के कारए रूसने बड़ी हढ़ता के साथ इसका विरोध किया था लेकिन पोलैएड श्यड़ा रहा।

जर्मन नें मध्ययूरोप में अ्रपनी स्थिति छढ़ करली तव उसने श्रपना ध्यान डान्जिग की श्रोर देना शुरू किया। डान्जिग जर्मन नगर था, जर्मनी के वारिज्य तथा ठ्यवसाय से इसका निर्माए हुग्या था। पूर्वी धौर पस्चिमी जर्मनो को मिलाने वाले प्रदेश पर भी जर्मनी की श्याँस थी। जब पोलैएड की श्राँख खुली तो पूर्व श्रौर पश्विम की स्थिति से वह एक दम भयभीत हो गया। वह ध्यपने पुराने मित्र ऊान्स श्रौर इंगलैएड की तरफ मुड़ा। दोनों देशों में बढ़ती हुई नाजी शक्ति को रोकने का निश्र्य छढ़ता के साथ बढ़ रहा था। पोलैएड के परराष्ट्र सचिव कर्नल वेक इस मामले में सज्ञाह मसविरा करने के लिये ख्वयं फान्स पहुंचे।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## - (20)

कर्नल नेक की पेरिस यात्रा घ्याशा से श्रधिक सफल रही। फरवरी में वारसा से यह खवर सुनी गयी कि वे शीघही लन्द्न भी जांयगें। २? मार्च को त्रिटिश प्रतिनिधि मएडल कर्नल वेक से साधारा मामलों पर गिेंचार विनिमय करने के लिये चारसा पहुंचे-२२ मार्च को लन्दृन से यह समाचार सुना गया कि पोलैएड ने हिटिलर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के घोषयां पन्र पर हस्ताक्षर करने के बढ़ले त्रिटेन से सामरिक समभौता करने की प्रार्थना की है। यह् भी सूचित किया गया कि पोलैख्ड ने रूस से भी सहायता चाही थी, लेकिन सोवियट रूसने इस बात की निश्रित जानकारी विना कि फान्स और इंगलैएड वस्तुतः जर्मनी के बढ़ाव को रोकने में सक्रिय रूपसे काम करने को तैयार हैं या नहीं, इस मामले में पड़ने से इनकार कर दिया ।

थोड़े ही दिन बाद़ वारसा से यह समाचार मिला कि पोलैएड में ठ्यवसाय बढ़ाने की नरी योजना में सहायता पहुँचाने के लिये पौडैड्ड धौर त्रिटेन में व्यापारिक समभौते का द्वार खुला है। कुछ्द ही हफते बाद ३० मार्च सन् १९३९ को त्रिटिश प्रधान मंत्री चेम्बरलेन ने पोलैएड पर जर्मन श्राक्रमएा की दशा में मेंच और व्रिटिश सैनिक सहायता की प्रतिज्ञा की। अगले महीनों में कोई योजना सामने नहीं ध्राई, पोलैएड ने भी जबान में ध्रपनी श्रोर से पूरी गारन्टी दी। लेकिन

## (25)

इसके श्रागे कुछ्छ नहीं हुग्रा। पोलैस्ड का एक श्रार्थिक प्रतिनिधि मएडल कर्ज के लिये लन्दुन पहुंचा लेकिन कर्ज नहीं मिला। युद्ध सामग्री खरीदूने की बात पर पोल-प्रतिनिधियों को यह उत्तर fमला कि त्रिटेन के पіस वे.बल उतनी ही युद्ध सामप्री है जितनी की श्रावश्यकता है। इसलिये कुछ्ध भी युद्द सामगी बेची नहीं जा सऋतो। तव पोलों ने घ्रमेरिका से विमान तथा श्रन्य सामंंग्रियां खरदननी चाही लेकिन न्रिटेन ने कर्ज देने से इनकार कर दिया।

सामरिक प्रतिनिधियों से भी कोई सफल बात नहीं हुई। जुलाई में जेनरल भ्रायरनसाइड वारसा गये। उनके साथ बहुत कम प्रतिनिधि थे और वे बहुत थोड़े दिन वहां रहे । पोलिश सेना नायक मार्शल स्मिगली रिडज ने उनसे व्यर्थ तथा स्रस्पष्ट वातें की। सीमा पर तथा वग और विस्थुला नदीयों की भ्रासानी से गक्षा को जा सकने वाली लाइन पर मोरचेत्रन्दी करने से उन्होंने इनकार कर दिया ।

उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की मोरचेन्न्दी हमारे बढ़ाव में बाधक होगी। उन्होंने युद्दकी हालत में जर्मनी के बड़े पैमाने पर घुड़ सवार द्वारा हमला करने की बड़ी बड़ी बातें की। पोलिश सेना का नायकत्व करने के लिए वे विल्कुल ध्रयोग्य थे।

जव विटेन ने पोलैख्ड को गारन्टी दी तो हिटलर ने भी झुद्ध होकर ऐ वर्ष पुराने जर्मन-पोलिश ध्रनाक्रमए-सन्धि को भी

तोड़ दिया । सन् $१ ९ ३ ९$ के प्रोष्म काल तक जर्मनी के समाचार पत्रों का पोलैएड पर ध्रान्देप बढ़ता गया और जर्मनी का दृवान भी उग्र होता गया। फान्स और इंगलैएड के बल पर पोलैएड ने जर्मनी के द्वान के सन्मुख मुकने से श्यस्वीकार कर दिया। इस समय तक इंगलैलड-फान्स और रूसमें भी सकमौते की चर्चा शुरू हो गयी थी जिससे पोलैएड की हिम्मत श्रैर वढ़ गया।

बहुत से प्रत्तावों तथा जवानी प्ररतावों, भौर धमकियों तथा जवानी धमकियों के वाढ़ ३१ अ्रगसन सन् १९३९ को हिटलर ने पोलैए्ड के पास चेतावनी के ढंगका एक प्रस्ताव भेजा जिसमें ३६ शतें थीं। जैसा कि उस प्रस्ताव में कहा गया था, पोलैएड ने वर्लिन में ग्रपना कोई दूत या प्रस्ताव भेजने के घद़ले, अ्यपनी $8 \circ$ लाख सेना को जर्मन सैन्य सन्चालन के जवारी युद्धके लिये भेजना झुरुू कर दिया। ? सितम्बर के प्रातःकाल विना युद्धकी घोषना किये जर्मन सेना ने पोलैएड पर शपने सुविचारित हमले का कार्यक्तम कार्य रूपमें प्राएम्भ कर दिगा। इसके बादही व्रिटेन ने जर्मनी को ‘‘्यल्टिमेटम’ दिया कि वह पोलैएड से अपनी सेना हटा लें च्यथवा ४८ घएटे के श्रन्दर जवान दें। घोषित ॠ्रवधि के बीत जाने पर ३ सितम्वर सन् १९३९ को $१ १$ बजे दिनमें न्रिटेन ने जर्मनी के विर्द्ध युद्धकी घोषएा करढ़ी। ६ घएटे के बाद फ्रान्स ने भी त्रिटेन का श्रनुकरए किया। 5

## छठवां ग्रध्याय

一 पाम्रों की सामरिक राक्ति—
विगत महायुद्द में युद्ध का उद्देशय यह बताया जाता था कि युद्द को सदैव समाप्त कर देने के लिये ही चर्तमान युद्दू लड़ा जा रहा है। किन्तु यह निर्मम परिहास की जात थी कि युद्ध के बाद़ से ही प्रत्येक राष्ट्र अ्रत्यंत भयंकर श्रस्न शास्लों से श्रपने शस्तागार भरने लगे मानों सत राष्ट्र एक दूसरे को महानाश के अ्रतल गर्भ में ढकेल देने के लिये तुल गये हों।

हिटलर के शासन-सूत्र हाथ मे लेने से कुन्छ समय पहले ही राह्ट्रों में शघ्बीकराए की दौौड़ झुरू हो गयी थीं। गत युद्ध के पूर्व इझलैएड और फ्रान्स शह्रीकराए पर जितना खर्च करते थे उससे ३० प्रतिशत अ्यधिक वे इस समय सन् १६३० में खर्च करने लगे थे । साथ ही संयुक्तराष्ट्र, श्यमेरिका, इटली श्रौर जापान भी पहले से कई सौ गुना अधिक धन शस्बीकरएा में लगा रहे थे। सन् १६३४ में जर्मनी भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गया श्रौर श्रत्यन्त तीत्र गति से कुल्ध ही दिनों में ₹्रपने प्रतिद्वन्द्दि की बराबरी पर पहुँच गया। और कुछ्छ दिनों बाद़ वह सर को पीक्ठे छोड़ बहुत ग्रागे निकल गया। सन् १९३३ से लेकर १९३६ तक जर्मनी

ने घौसतन प्रति वर्ष ९० करोड़ पौएड शस्रीकराए में खच किया ; इसी श्रवधि में व्रिटेन और फान्स ने ऋमशः ४३ करोड़ $y \circ$ लाख पौएड च्रैर $8 \%$ करोड़ $\% ०$ लाख पौएड ध्रौसतन प्रति वर्ष व्यय किया।

इस प्रतिद्वन्द्तिता के रंगमंच का केन्द्र जर्मन सेना है और महत्व की हष्टि से यूरोप के मध्य में स्थित होने से भी वह केन्न्र में ही है। इस समय जर्मन सेना मे करीव ३० लाख जर्मन श्रौर ढाई लाख स्लोवाक सैनिक तैयार थे । च्यावश्यकतः पड़ने पर १० लाख घ्रोर जर्मन सैनिक तैयार हो सकते थे। चेकोस्लोवाकिया से ब्रीनी गयी युद्द सामप्री मिलजाने के बाद़ इस समय जर्मन सैनिक के श्रलनशब्र, यूटोप भर में अ्राधुनिकतम था। वह जर्मन औौर चेक उद्योग धन्धों पर बहुत दिनों तक निर्भर रह सकती थी। इसके श्रतिरिक्त $९ \circ$ लाख श्रौर जर्मन सेना में भरती किये जा सकते थे।

यद्यपि जर्मनी को तैयारी के लिये चहुत कम समय मिला, पर जर्मन सेना के श्रफसर चहुत ही चतुर हैं श्रौर सैनिकों की देख भाल भी बहुत ॠच्छही तरह होती है। उनकी शिक्षा ब्यावहारिक और सामरिक ढंग से हुई है। जर्मन सभावतः सैनिक वनना चाहते हैं और्रौर वे प्रथम श्रेखी के सैनिक होते हें। जानकार लोगों की राय है कि जर्मन सेना यूरोप में किसी श्रन्य देशों की सेना से घट कर नहीं है।

## ( $x=$ )

प्रधिकांश लोगों का यह कहना है कि अ्यात्मरक्षा की हृष्टि से यूटोप में मेंच सेना सर्बोत्तम है। जर्मनी सेना को भांति, इसकी ध्राम भरती ध्रौर शिक्षा में ग्याज तक कभी रुकावट नहीं पड़ी। फेंच सैनिक छ्रफसर, और तोपखाने संसार में सवसे बढ़ कर हैं। उसकी कमी यही है कि उसकी सेना की तैयारी श्रधिकतर पुराने ढंग पर हुई है। उदाहराएार्थ, फेंच टैंकों की गति २乡 मील प्रति घंटा है किन्तु जर्मन टैंको की $乡<$ मील प्रति घंटा है।

जन युद्ध शुरु हुग्रा, उस समय फ्रांस के पास २ऐ लाख तैयार सैनिक शे और्र २० लाख शिक्षित रिजर्व सेना में हाजिर होने के लिए बुलाए गये थे। फेंच साम्राज्य में २ लाख़ सैनिक त्रौर तैयार थे। फान्स की सैनिक शक्ति 50 लाब सैनिकों की थी।

व्रिटेन के पास सदैव तैयार रहने वाले ढ़ाई लाख़ सैनिक हैं। करीच उतने ग्रंशतः शिक्षित सैनिक धौर हैं। कुब दिनों पहले वहां ं्राम भरती शुरू हुई, उसके फल खरूप वहां ढाई लाख श्रौर सैनिक सीमित शिक्षएा के साथ तैयार हो गये हैं। कहा जाता है कि श्रिटिश श्रफसर बहुत ग्रचंछे सैन्य संचालक होते हैं। गृह सेना के श्रतिरिक्त उसके पास ध्रौपनिवेशिक और भारतीय सेना भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद़ है। कुल संख्या $\% ०$ लाख होती है। इस $\% ०$ लाख सेना को ध्रस्त शस्नों CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( 29 )

से पूर्शत सजित करना श्रथवा उसे युद्द भूमि में लाना ही एक महा कठिन काम है। यद्यपि त्रिटेन अाधुनिक यंत्रारूढ़ सेना में विश्वास रखता है, पर उसकी सामग्री घ्रधिकतर पुराने ढंग की है।

पोलैएड के पास्म ३० लाब सैनिक थे। यह संब्या बहुत बड़ी तो श्रवश्य है पर वे सैनिक पुराने ढंग से केषल च्यांत्मरक्षा सम्वन्धी युद्ध के लिए शिक्षित किये गये थे। यद्धपि वहां के सैनिक बीर छोते हैं, पर उनके पास सामग्री कम थे, और उनके संचालक घच्छे न थे।

स्थल-युद्दू के श्रस्रों के मामल़े में जर्मनी का स्थान सद्रसे ऊँचा है। इस सम्बन्ध में जर्मन टेंक की श्याक्रमए और भात्मरक्षा की जो शक्ति मालूम हुई है, चह संसार के लिए एक नई चीज है। ययपि टैंक का अ्याविष्कार इझहैग्ड में हुन्दा, पर जर्मन उसका प्रयोग इस ढंग से कर रही है जिसने संसार को चकित कर दिया है। युद्ध प्रारम्भ होने से कुब्छ महीने पहले श्रो चर्चिल ने एक लेख में जर्मनी की यांत्रिक शक्ति की हँसी उड़ाई थी ध्रैर कहा था कि गत युद्ध में यद्यपि जर्मनों ने 己ैंको का भयंकर प्रयोग देखा था, पर वे स्वयं इसका प्रयोग न कर सके थे। चर्चिल के ये शन्द्ध ज्रूमैरंग की तरह लौट कर श्रब उन्हीं के सेना पर लागू हो रहे हैं। इस युद्द में जर्मनों ने टँंको का प्रयोग जिस ढंग से किया है, उससे बढ़कर श्राश्रार्य की

## ( ६० )

चात संसार के लिये श्रौर कुब्ध नहीं रही है। गत युद्ध में जर्मनी ने टैंको का सहारा भ्याखिर में लिया था। पर इस चार जितने टैंक उसके पास है उतना भौर किसी के पास नहीं है। जर्मन टेंको की संख्या ६ से $९$ हजार है और कुछ्छ समय में ही यह संस्या दुगुना हो जायगा। फान्स के पास इसके श्राधे टैंक होंगे अ्रौंर त्रिटेन के टेंको की संख्या तो कुब्ध सैकड़ो में ही है।

इसके श्रतिरिक्त जर्मन सेना का यंत्रीकराए पूर्एा ध्रौर समुचित रूप में हुग्रा है। हिटलर के युद्ध प्रेमी तथा मोटर-शक्ति के समान गतिमान मस्तिष्क वाला होने का ही यह परिएाम हैं कि उसने श्रपनी सेनाः्रों को गतिशील सेना (पहियों बाली सेना) बना दिया है। युद्ब-श्रारम्भ के पहले जमंन सेना में १,३४,००० लारियां, ४० हज़ार मोटर गाड़ी, औौर ६० हजार मोटर साइकल थे।

अ्राधुनिक तोपों के विषय में भी द़ो शब्द़। सर्व प्रथम नेपोलियन ने इस वात को समभा था कि भविष्य में युद्दों में तोपों का क्या स्थान होगा। तब से फेंच सेना में तोपखानों को पूर्ए घनाना एक नियम रहा है। गत युद्ध में तोपखानों की जितनी उन्नति हुई थी, उसके पहले कभी नहीं हुई। फान्स की ७久 मिलो मोटर फोल्ड तोपें बहुत ही काम की सिद्ध हुई। जर्मनी फील्ड श्रौर सीज तोपों का, जो वड़े श्राक्कार की थीं, प्रयोग करते थे। ये तोपे बहुत दूर तक और २०४ सें १६०० CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पौएड बजन तक के गोले फेंक सकती थीं। गत युद्ध के पिक्छले भाग में तोपों के सम्बन्ध में जर्मन विरोषज्ञ समभे जाने लगे। सन् १९१६ में पहले पहल जर्मनो ने २२ मील की दूरी पर से जहाज पर से डंकर्क पर गोलावारी की। धीरे धीरे यह दूरी छ० मील होगई। सबसे बड़ा श्राश्चर्य लोगों को तव हुग्रा जव जर्मनी ने ०४ मील दूरी से पेरिस पर गोलाबारी की। वर्तमान युद्ध में भी ंगलिश चैनेल के दोनों ग्रोर से तोपों द्वारा गोलावारी हुई है ग्रौर जर्मनी से श्यंग्रेज पीछ्छ नहीं रहे।

स्थल की सामरिक तैयारियों का वर्षान तब तक पूर्या नहीं समभा जा सकता जव तक कि फेंच श्रौर जर्मन सीमात्रों पर घनी दुर्ग पातों का वर्खान न किया जाय। फेंच दुर्गपाँतक नाम है मैजिनो पाँत घ्रौर जर्मन का सीगफ्रीड पाँत। वे कई मीलों को चौड़ाई में वनी टुर्ग पाँते हैं छौर्रूर दूर तक गुप्त ढुर्गों से भरी जमीन फैली है।

युद्ध विषयक इंजिनियरिंग में ये पाँते छ्रपना सानी नहीं रखतीं । गत युद्ध के च्रनुभवों के परियाम स्वरूप इनका निर्माएा हुन्ग्रा है। उस समय यह मालूम हुन्या था कि सुरक्षित खाई के युद्द में वलवती सेना का सुकावला किया जा सकता है। इन दुर्गपाँतों मे खाइयाँ, काँटे लगे तार, मशीन गनों के स्थान तथा कंकरीट श्रौर लोहे के बने टंक निरोधक खम्भे बने हें। मैजिनों पाँत जमीन के बहुत नीचे, कहीं कहीं $\varsigma$ मंजिल तक

नीचे बनी है। किन्तु सीगफोड पाँत श्रधिकतर जसीन की सतह पर ही वनी है पर उसका विस्तार बहुत है, कहीं कहीं ३० मील तक है। वर्तमान युद्ध में इन द़ोनों पाँतों की शक्ति की परीक्षा का श्रवसर ही नहीं ध्राया।

घ्रन हम वायुयानों के विषय मे कुब कहना चाहते 'से। मार्शल फोश यह अ्रक्सर कहा करते थे कि गत युद्द जहाँ समाप्त हुत्रा वहीं से ध्रगला युद्ध श्रारम्भ होगा। यह कथन जितना हवाई युद्द के विषय में ठीक उतरा है उतना भ्रोर कहीं नहीं।

वर्तमनन युद्द में वायुयानों के उपयोग के बारे मे लोगो में मतभेड़ था। गत युद्ध में तो उनका प्रयोग माब हुग्रा। हिएडैनवर्ग ने जैसा अ्रपनी अ्रात्मकथा में कहा है, वायुपान सेना के कान और ः्राँखें हैं। वर्तमान युद्ध में वायुयान स्काउटों की तरह पता लगाते हैं, अ्रगली पंक्ति की रक्षा करने वाले हैं, श्यस्त्र्रौर खुराक पहुंचाने वाले हैं, तथा शन्तु सेना के पॉद्छे काम करने वाले होते हैं।

युद्ध के प्रारम्भ में जर्मन वायु सेना संसार में सर्वोत्तम समभी जाती थी। इसकी शक्तिका लोगों ने श्यनुमान लगाया। श्रन्द्ध कोष (Year Book) के श्रनुसार जर्मनी के पास प्रथम पंक्ति के 8000 और कुल 30000 वायुयान थे। श्रमेरिकन उड़ाका कर्नल लिएडदर्ग ने जिसने यूरोपीय वायु सेनाश्यों

## (. ६७)

का स्वयं निरीक्षएा किया था, चतलाया कि जर्मन वायुसेना संसार में सवसे शक्तिशालीनी है और श्रकेले त्रिटेन फान्स और इटली की सम्मिलित वायु सेनात्रों के बराबर है। त्रिटेन में गिएमतार हुख जर्मन उड़ाकों का कहना है कि जर्मनी के पास $३ ०$ हजार प्रथम श्रेखी के शौर $\bar{\square}$ हजार द्वितीय श्रेखी के बायुगान हैं। इसके विपरीत प्रिटेन के पास 8000 वायुयान है श्रौर फान्स के पास ३५०० थे। जर्मनी प्रतिमास $\} ० 0 ०$ वायुयान तैयार भी कर सकता है।

समुद्री शाक्ति में ग्रेट त्रिटेन ने अपनी प्रभुता केवल बनाए ही न रखी, साथ ही उसने उन्नति भो को घ्रौर उसके पीछे पीछे फान्स भी उन्नति की। जर्मनी की समुन्दी शक्ति बहुत घट गई। गत युद्द के समय समुद्री शक्ति में उसका स्थान दूसरा था, इस समय छठवाँ है। किन्तु बाद को मालूम हुश्रा है कि एक बात में उसकी शक्ति बढ़ी है। वह है व्यापार को नष्ट करने वाले जहाज। गत युद्ध में जर्मन पनडुच्चियों की कारवाइयों से व्रिटेन के नाकों देम हो गया था। इसी लिए रक्षक जहाजों को साथ रखने की प्रथा काम में लाई गई और इससे न्रिटेन को बहुत लाभ हुन्ञा। इस युद्धके प्रारम्भ में जर्मनी ने यह सब वातें सोची श्रौर श्रपने उस श्रनुभव से लाभ उठाया। रक्षक जहाजों के उत्तर में ही जर्मनों ने घ्रपनी नई नौ सेना बनाई है। नवीन अच्छी तोपों से युक्त छोटे कूजर रक्षक जहाजों का

## ( ६丂 )

सामाना चहुत हद तक कर सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त महाद्वीप के समुद्री तट पर श्रपने पनडुच्चियों के श्रद्ड़े चनाकर तथा स्थल पर वायुयानों के श्रड्डे बनाकर, इस युद्दमें गत युद्धकी श्यपेक्षा जर्मनी व्रिटेन को श्रधिक क्षति पहुंचा सकता है। इस सम्बन्ध में एक बात यादं रखने योग्य है कि गत युद्वके प्रारम्भ में त्रिटिश व्यापारिक जहाजरानी जितनी बढ़ी थी, इस वार वह उससे बहुत घट गई थी।

यह कहने कि ग्रावश्यकता नहीं कि त्रिटिश नौ-सेना में इतनी शक्ति है कि वह जर्मनो के वैदेशिक व्यापार को समाप्र करदे, जैसा उसने गत युद्दमें किया था। त्रिटेन की तरह जर्मन व्यापारिक जहाजरानी भी वहुत घट गई है औ्रौर त्रिटेन की घ्यपार समुद्री शक्ति के कारखा जर्मनी के बाहरी व्यापार को नप्ट होते देर न लगेगो।

## सातवां ग्रध्याय

—पोलेण्ड पर आक्रमण-
गतं महायुद्द के वाद युद्ध-कला में जो उन्नति हुई थी वह सर्व प्रथम पोलैएड पर होने वाले जर्मन श्याकमए में दिखलाई पड़ी। छ्रवीसिनिया श्रौर ₹पेन में भी उसका कुष्छ श्राभास मिला था पर युद्धके सीमित तथा विरोध पक्षके कमजोर होने के काराए उसकी परीक्षा अ्रन्तिम रूपसे न हो सकी थी। किन्तु पोलैएड में उसकी परीक्षा घच्छी तरह हो गई ध्रौर नये ढंगों का पता चल गया।

पोलैएड- जर्मनी की सीमा बहुत दूर तक करीच $२>00$ मील की लम्बाई में फैली थी। कोई भोगोलिक या प्राकृतिक सीमा भी नहीं थी जो फौजों को रोकने में सहायता करती। पोलैएड को एक श्रसुविधा यह भी थी कि वह तीन श्योर उत्तर पश्विम श्रौर दक्षिए से शन्रु की सेनाश्यों से घिरा था। वर्ष के प्रारम्भ में जर्मनी ने स्लोवाकिया पर कड्जा कर लिया था जिससे उसकी सीमा से पोलैयड के प्रधान उद्योग धन्चे वाले प्रान्त पर दक्षिएा से हमला करना सम्भव हो गया था। पूर्वी प्रशा से वारसा पर उत्तर की घ्रोर से हमला करना भो इसी तरह ध्रासान हो गया था।

पहली सितम्बर सन् १९३९ के तड़के पोलैएड पर जर्मन श्याक्रमएा शुरू हुग्रा। जर्मन सेना चार भागों में विभक्त होकर एक ही समय हमला किया । हमले के प्रधात न्तेत्र ये थे (?) पोलैएड का समुद्र से सम्बन्ध विब्धिन्न करने के लिये पूर्वी प्रशा श्रौर पोमिरेनिया (पूर्वी जर्मनी) से गलियारे (कारिडर) पर हमला। (२ पूर्वी प्रशा से द़क्षिएा में वारसा की घोर बढ़ाव। (३। मध्य पश्चिमी जर्मनी से लाज नगर होते हुए वारसा की श्रोर चढ़ाव । (8) साइलेसिया ॠौर र्लोवाकिया से जेस्टोचोवा-कैको के कोयले श्रौर लोहे की खानों पर श्राक्रमए।

पोलैएड में जिस युद्धनीति का प्रयोग हुन्र्रा वह अच सर्वजन विदित हो गया है। पहले भ्राकाश से बमों की वर्सा की गई। फिर दूर तक फैले टंकों के वड़े चड़े दस्ते पोलों को दवाते हुए तेजी से श्रागे बढ़े, उनके पीछे ही लारियों में सवार छगली पंक्ति की रक्षक सेनायें चढ़ीं। उधर जर्मन वायुयानों ने पोलिश सेना के पीछे रेलवे स्टेशनों, लाइनों ग्राद्धि को नष्ट करके उनकी सेनान्रों में रसद़ श्रौर सामम्री का पहुंचना बन्द कर दिया। समूने बढ़ाव व की सन से बड़ी विरोषता यह थी किवायुमान-सेना, टेँक-दस्ते चौर जर्मन फौनों में पूर्एा सहयोग बना रहा। ॠ्राधे घंटे के भीतर ही तीन जर्मन सेनायें पोलिश सीमा के भीतर घुस गई। पहले पोलों ने पूर्वी प्रशा श्रौर पश्विमी जर्मनी की सेनाः्धों का सामना ड्टढ़ता से किया किन्तु दक्षिया में तो जर्मन सेना तैजी से श्रागे CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( 6 ) )

बढ़ने में समर्थ हुई। केवल ७२ घंटों में ही कैकाश्यो, कैटोवाइस और जेस्टोचोवा के धनी व्यवसायी नगरों पर जर्मन कब्जा हो गया।

इधर भारी जर्मन दत्ते पश्विम से पोमेरेनिया होकर तमाम पोलिश सेनाश्रों को हराते हुप उस स्थल तक पहुंच गये जहाँ से तोपों द्वारा पोलिश राजधानी वारसा पर गोलाबारी हो सकती थी। उत्तर में जल-सेना तथा वायुसेना ने डांजिग बन्द्रगाह पर वेस्ट्ट्लेट के सैनिक च्चड़ुे को घेर लिया। ६ दिन तक वीरता के साथ शामना करने के बाद़ $७$ सितम्बर को वेस्टप्लेट और पक दोनों महत्व के बन्दरगाह जर्मन कब्जे में चले गये।

६ सितम्बर से वारसा के लिये भयंकर युद्द शुरू हुन्ता। वारसा चारों श्रोर से घिर गया था, उस पर लगासार वम वर्षा तथा भीषएा गोंलावारी होती रही, फिर भी पोलीश सेना ने १५ दिन तक ढढ़ता के साथ उसकी रक्षा की। इस बीच रोष पोलीश सेना या तो नष्ट हो गई या विख़र गई। एक श्रोर जर्मनी का बढ़ाव जारी था, दूसरी श्रोर रूस सैन्य-संघटन में लगा था। फिर $२ ७$ सितम्बर को एकाएक युद्ध की घोषशा किये या चेतावनी दिये विना ही रूस की भारी सेना 400 मील की सीमा से पोलैएड पर चढ़ दौड़ी। यह सीमा उत्तर में लटेविया श्रोर दक्षिए में रूमानिया तक फैली थी।

## (जR )

हमला करने के एक दिन पहले, रात में रूसी परराष्ट्र मंन्री तथा कौसिलिल के घ्रध्यक्ष मालोटोव ने मास्को-स्थित पोलिश राजंदूत को बुलवा कर हमले की सूचना देद़ी। 8 बजे सवेरे रूसी सेनाश्र्रों ने पोलैएड पर हमला किया आौर 5 बजे सवेरे मालोटोव ने रेडियो द्वारा रूसी आ्राक्रमए का कारए यह वतलाया कि पोलिश राष्ट्र और सरकार ध्यन समाप्त हो चुकी है इसीलिये यह हमला हुन्या है।

पस्धिम से भयंकर जर्मन श्राक्रमएा तथा तूर्व से रूसी घ्चाक्रमएा से भयभीत होकर पोलिश राप्ट्रपति इगनाज मोसिकी ने ॠपनी सरकार तथा राजनीतिक श्रधिकारियों के साथ पोलैएड छ्लोड़कर $? ७$ सितम्बर को साढ़े सात बजे सबेरे रुमानिया में प्रवेश किये। कई हजार पोलिश सेनाएँ ध्रौर शरार्थी, घहुत सी तोपें अ्रौर टैँको के साथ, रूमानिया में चले गये। करीब $\vartheta 00$ पोलिश बायुयान भी रूमानिया में उतरे। किन्तु सबके सत गिरफ्तार कर लिये गये।

उत्तर में ज्रेस्ट-लिटोस्क पर १७ सितम्बर को जर्मन कच्जा होगया। $\uparrow ९$ ता० को पोलिश सैनिक और नागरिक शरएार्थियों ने लिथुम्रानिया में शरए लिया।

पोलों ने सोचा था कि एक माह चाद़ पस्विम पोलैलड के बक तिहाई समतल भूमि वाले देश को छोड़ दिया जांयगा क्योंकि उसकी रक्षा करना कठिन काम है, घौर फिर विश्चुला

## ( แ३ )

नदी़ के मोर्चे के पीछे से जवावी हमला किया, जायगा। किन्तु जर्मन के र्लोवाकिया पर कठजा होने तथा कारपेथियन मार्ग का निर्माएय करने के कारए द़त्तिए में भी एक मोर्चा तैयार होगया। जर्मन यंबारूढ़ दस्तों ने उत्तर श्रौर दन्निएा से बढ़कर वमवर्षक वायुयानों की सहायता से चुद्धिमानी के साथ विशचुला नढ़ी के मोर्चे पर कच्जा कर लिया। ग्रीष्म ॠतु होने के कारा पोलिश सड़के कड़ी थीं छौर जर्मन टंकों तथा सैनिक मोटरीं का गमनाग़मन ज्रासान होगया था । इनका बढ़ाव ६५ दिनों मे इतना च्रधिक था जितना इतिहास के किसी युद्ध में नहीं हुन्त्रा। यदि सितम्बर के घ्रन्तिम भाग में वर्षा के काराए ज्याद़ा द्लदल हो जाता तो इनका वढ़ाव न हो सकता था। पोलों की प्रधान सेना प्रथम पखणारे में नष्ट नहीं हुई थी, च्र्रोर इस समय वह केवल एक ही मोर्चे की रत्ञा कर सकती थी च्रौर वह भी तन्र, जन कि वर्षा तुरन्त होती। किन्तु पोलो का गह च्राशा-दी़ीप भी डुम गया, जब रूस ने पूर्व से \#्राक्रमए कर दिया। वे दोनों घ्रोर से फँस गये ।

सामरिक हृ्टि से युद्ध के प्रथम पखवारे की सबसे दिलचस्प च्रौर महत्व पूर्ए घटना जर्मन टैंको और यंत्रीय मोटरों के दस्तों का लारियों में सवार पैद्ल सेनान्रों के साथ पोलैए्ड को रोंद डालना ही था। पोलैएड में 40 मील प्रति घंटा चलने वालो मशोनों को चारों च्रोर से मदद् मिली;

## ( 68 )

वे घुड़सवार सेना से भीं अंध्रिक गति से सुस्त पोलिश सेना को पीक्छे ढकेलती हुई यातायात विब्छिन्न दुर्देशा ग्रस्त पोलिश सेना को हटाती हुई ت्रागे चढ़ती गई।

इस विद्युत् युद्ध में विजय से जर्मनी को पोठैए्ड कें सब साधन तो प्राप्त हो ही गये, साथ, ही उसका रूस और रूमानिया से उनकी सामग्री प्रात्त करने के लिये सीधा सम्ग्रन्ध स्थापित हो गया श्रौर दो मोर्चे पर युद्ध करने का भय भी मिट गया।

ध्रौर पोलैएड के इस संकट-काल में उतके मित्र त्रिटेन औौर फान्स क्या फर रहे थे? पश्रिमी मोर्चे पर जर्मनी को फँसाये रखने के श्रतिरिक्त उन्होंने एक तरह से श्रौर कुछ्छ भी नहीं किया। पोलैएड की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि सीधे सहायता पहुँचना अ्रसम्भव सा था। जर्मनी के पश्विम् से उस पर हमले करके पोलैएड को सहायता प्रद़ान करने के विषय में फान्स की कोई दिलचसीी नहीं थी। प्रथमतः उसे सीगफीड दुर्ग पाँत से वहुत भय था। दूसरे उसे पूरा विशवास था कि जर्मनी के सत हमले मैजिनो ढुर्ग पाँत के कारा के़कार हो जायँँगे और इस तरह जर्मनी थक जायगा। इसी दुंर्ग पाँत के भरोसे फान्स की युद्ध नीति यही रह गयी थी कि आत्मरन्तात्मक युद्ध लड़ा जाय। यह नीति उस महान नायक मार्शल फोश की नीति के विपरीत थी जो संदैव श्राकमश्रम की नीति में ही विश्वास रखता था 1 .


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पोलैएड पर रूसी श्राक्रमाए यन्मुपि शचानक हुत्रा पर वह च्रनत्याशित न था। च्राक्रमए के कुछ ड़ित पूर्व से ही रूस के सरकार-नियन्ब्नित पत्न पोलैएड के घ्रश्नसंब्यक सफेद़ रूसियों घ्यौर यूक्केनियनो के साथ होने वाले दुच्यंबहार के विरुद्ध शोर मंचाने लगे थे। उद़ाहरसार्थ, कम्युनिस्ट दल के पत्र ‘गवादा’ ने च्राक्रमए के कई दिन पहले ही लिखा था, 'पोलेएड कई राष्ट्रों का देश है। वहाँ पोलों की संख्या कुल श्याधाढ़ी की ६० प्रति शत ही है। शोष श्यल्प संख्यक यूक्रेनियन, सफेद़ रूसी घौर यहूदी हैं। पोलैएड के जमीदार उनके साथ वर्वर और श्रमानुसिक व्यवहार करते हैं।

रूस घ्रौर जर्मनी के चीच पोलैएड का जो वँटवारा हुन्या उसके श्रनुसार रूस को मुल्यत: रूसी श्चल्प संख्यकों वाले प्रदेश ही मिले। इस सम्नन्व में यह याद रखने की चात है कि वर्सेई की सन्धि के फल ख्रूूप जिस पोलैए्ड का निर्माया हुग्रा उसमें ये प्रदे़ेा नही सम्मिलित थे। लार्ड कर्जन ने, जो पोलैएड की पूर्वी सीमा निर्धारित करने के लिए भेजे गये थे, जो कर्जन सीमा नाम की सीमा बनाई वह इस घटवारे के बाद की सीमा से मिलतो जुल़ती थी। पोलैएड ने छ्रपने पड़ोसी से बलपूर्वक सामरिक ढंग की कार्रवाइयों से ही ये प्रदेश प्राप्त किये थे। जत्र जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कन्जा किया उस समय पौलैखड ने भी चेकोस्लोवाकिया के कुब्छ १०

## ( ७६)

भाग पर श्रधिकार कर लिया। विलना नगर को भी हथियार के बल से पोलैएड ने लिथुन्र्रानिया से छोना था। घ्रन रूस ने यह नगर लिथुन्रानिया को लौटा दिगा है।

च्राश्र्य की बात तो गह है कि पोलैएड पर रूस के च्राक्रमए से रूस तथा त्रिटेन-फान्स के बीच भगड़े का सूत्रपात नहीं हुग्रा। शायद प्रिटेन-फान्स को यह च्राशा थी कि पोलैएड के चटवारे के सम्बन्ध में रूस और जर्मनी में भगगड़ा उत्पन्न हो जायगा। पर उनकी यह अ्राशा ग्यर्थ हुई। वँटवारा श्रस्यन्त शान्ति के साथ वाकायदे हो गया। केवल एक वात से मित्रराह्रों को प्रसन्नता हुई। वह बात यह थी कि रूसी सीमा के कारएा जर्मनो का बालकन देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित न हो सका।

वाद में तो च्रिटेन ने पोलैए्ड के सन्बन्ध में रूसी नीति का समर्थन भी किया। तत्कालीन त्रिटिश प्रधानमंत्री श्री चेम्बरलेन ने २६ अ्रक्तूवर को पार्लमेएट में वक्तव्य देते हुए कहा कि रूस की श्रात्मरक्षा के लिए पोलैयड पर ध्याक्रमाए करना जरूरी था।

पोलैयड के युद्ध की दुःख जनक श्रध्याय श्रन समात्त करना ही ठीक है। यद्यपि श्रधिकांश पोलिश सेना नष्ट हो गई, बहुत से पोलिश नगर जर्मनों के हाथ में पड़ गये, पूर्व में रूसने च्राकमया कर दिया, फिर भी वारसा पर घेरा पड़ जाने के बाद

पोल वीरता से लड़े। $७$ सितम्बर को घेरा पड़ा, $\varsigma$ सितम्बर को जर्मन फील्डमार्शल गोयरिंग ने घोपषा की कि पोलैख्ड का मामला इसी हक्ते में समात्त कर दिया जायगा। ३० सितम्बर को वारसा रेडियो से घोपएा हुई कि यद्यपि वारसा पर लगातार वम वर्षा हो रही है पर पोल अ्रात्मसमर्पया नहीं करेंगे।

१६ सितम्वर को सवेरे जर्मन सेनाध्यक्ष कर्नल जेनरल फान फिश ने वारसा नगर को समर्पंय कर देने की माँग पेश की। परन्तु पोलिश सेनापति ने साफ इन्कार कर दिया। $१ ९$ सितम्बर के बाद़ वारसा तोपों केे गोलों और विमानों के चमों से निर्दयता पूर्वंक नप्ट किया जाने लगा। लगातारा बमवर्वा के कारा नगर खँडहर हो गया। अ्यन्त में ३ सत्ाह तक अत्यन्त्त वीरतापूर्वक सामना करने के वाद़ पोलिश सेनापति ने २ु सितम्बर को श्रात्मसमर्पए करने का हुक्म दे दिया। किन्तु इस चीच पोलों ने भी जर्मनों को अ्रपार क्षति पहुंचाई। जर्मन सेनाध्यक्ष जेनरल फिश भी यहीं मारे गये।

रूसी सेनाएँ ३७ सितम्बर को पोलिश सीमा में धुसीं और उसके बाद़ वें लगातार पर्विम में श्यागे चत़ती गईं। जर्मन सेनाएँ उन्हें पहले पहल ?द्न सितम्बर को त्रेसलिटोवरफ में मिलीं। रूसी और जर्मन सेनापतियों में मिन्रतापूर्वक चात चीत हुई। २२ सितम्बर तक रूसी सेनाएँ उस सीमा तक पहुंच गई जहाँ तक का प्रदेशा रूस को मिलने वाला था। इस

## ( ७く )

प्रधिक्टत प्रदेश के शहरों घ्रौर गाँवों में काम चलाऊँ सोवियट-संघ कायम कर दिये गये। २१ सितम्बर को एक जर्मन प्रतिनिधिमएडल पोलैए्ड में रूसी-जर्मन सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में मारको पहुंचा। दूसरे ही दिन सीमा निर्धारित होगई श्रौर २३ सितम्बर को रूसी सेना उस सीमा परं पहुंच गई। 8 अक्तूनर को तत्सम्बन्धी एक सन्धिपत्र पर हत्ताक्षर भी हो गया। वग, विश्चुला ध्रैर सान नदियाँँ ही सीमा वरीं। रूस-श्रधिक्रत प्रदेश में रूसियों की ही प्रधानता थी। इन प्रदेशों के रूस के हाथ में पड़ जाने से जर्सनी का रूमानिया श्रौर काले सागर से सीधा सम्बन्ध न स्थापित हो सका।

पोलिश सेना की वीरता पोलैख्ड वालों के लिये सदै़व एक गर्व की वस्तु रहेगी।

यद्यपि पोलिश सेना नष्ट प्रष्ट ध्रौर तितरवितर हो गई, फिर भी उसकी छोटी छोटो टुकड़ियाँ तव तक गुरिला-युद्ध करती रहीं जन तक उनकी युद्द सामग्री समाप न हो गई। हिटलर ने उनका साहस स्वीकार किया श्यौर उनकी प्रसंशा की। १९ सितअ्चर को डांजिग में एक भाषया करते हुए हिटलर ने कहा :-मैं श्राप से यह् घात ब्विपाना नहीं चाहता कि पोलिश सेनाश्यों ने वीरता के साथ युद्द किया है। यह कहा जा सकता है कि पोलिश सेना के छोटेटे श्रफसर वड़े ही वीर थे, मध्य श्रेयी के श्रफसर बुद्दिमान नहीं थे ध्रौर सर्वोच सैनिक अ्यकसर तो मूर्खं ही थे।


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## स्राठणां ॠ्र्रध्याय <br> —रूसी बढ़ाच—

रूसी-जर्मन सन्धि में कौन कौन शर्ते हैं, यह च्रन भी सही सही ध्रौर पूर्णा रूप से ज्ञात नहीं है। या तो उस सन्धि की शर्तों के श्रनुसार गा इस युद्द में जर्मन फंसे रहने के कारए, युद्ध प्रारम्भ होने के बाढ़ रूस पर्यात्त लाभ में रहा है। पोलैएड के बैंटवारे के कारए उसे ढ़ाई लाख वर्गमील च्चेत्रफल के पदेश प्राप्त हुए जो धत्यन्त उपजाऊ और जिनकी धावादी $?$ करोड़ $२ ०$ लाख है।

इसके कुल्ड ही दिन बाद रूस ध्रौर इस्टोनिया में सन्धि की घातचीत होने लगी। ? सितम्नर को रूस और इसटोनिया में परस्पर सहायता को. सन्धि हो गई। उसके अ्रनुसार इस्टोनिया पर सैनिक, समुद्री, और वायुयान सम्न्न्धी मामलों में रूसका निमंत्र्य हो गया।

श्रतःपर लटेविया की बारी झ्रायी । इस्टोनिया की भांति उसे भी रूसकी उसी तरह की गई शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं। ऐ श्रक्तूचर को सन्धिपत्र पर हत्ताक्षर हो गये। दूसरे ही दिन रूस और लिय्युन्द्रानिया के बोच भी एक सन्धि हुई जिसके श्रनुस्सार लियुत्रानिया में रूसको सत्र प्रकार की CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( 50 )

सैनिक, समुद्री श्रौर विमान सम्बन्धी सुविधाएँ मिली तथा रूस को जर्मन-लियुन्म्रानियन सीमा पर एक टुर्ग पाँत बनाने का भी घ्रधिकार मिला। इन तीनों देशों से जर्मन घ्यल्पसंख्यक तुरन्त हटा लिये गये। फिनलैग्ड के दक्षिएा में सन महत्वपूर्या घ्यड़ों पर कड्जा करने के बाद़ रुसका ध्यान फिनलैएड की श्रोर गया। रूसके पश्विम में फिनलैएड स्थिंत है। पहले ज़ा़र के समय में यह हूसी साज्राज्य का ही एक श्रंग था। गत महायुद्ध के बाद़ भी किनलैख्ड रूसमें ही था। सैलिन राष्ट्रीय ख्वायत्त शासन सम्ब्वन्धी सिद्धान्तों का जन्म दिया जिन्हें कस्युनिप्ट दल ने खीकार कर लिया। इससे लाभ उठाते हुए फिनलैएड रूस से च्रलग राष्ट्र होने का दावां किया और्यौर लेनिन ने इसे स्वीकार कर लिया।

सामरिक हृष्टि से रूसके लिए फिनलैंड का महत्व बहुत श्धिक था। यूरोपीय रूस पर कोई भी साम्राज्गवादी देश कालासागर, वाल्टिकसागर और फिनलैंड, इन तीन रास्तों से श्राक्रम ए़ कर सकता है।

गत युद्दके श्रन्तिम भाग में व्रिटेन-कान्स ने वोल्रोविक रूस के विरूद्ध होने वाली कई कार्रवाइयों में मदद़ धौर प्रोत्साहन दिया, पर वे सब भ्रसफल हुईं। उस समय लन्द़न के टाइम्स पन्र ने राय दी थी कि रूस पर फिललैंड होकर सीधे आक्रमए। कियहल्बगयd dngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

श्रार्थिक हृ्टि से फिनलैंड त्रिटेन और संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका का पुद्छल्ला बन गया था। उत्तरी फिनलैंड की खानों में अ्रझ्रेज़ों की पूंजी लगी थी । अ्यमेरिका की भी बहुत वड़ी पूंजी फिनलैंड के कई उद्योग धन्धों में लगी थी। फिनलैंड का भुकाव भी विलकुल कम्युनिस्ट-विरोधी था। फिनिश सेना के अ्यध्यक्ष मार्शल मैनरहाइइ फिनलैंड के निवासी नहीं वल्कि रूसकी जारशाही के जमाने के एक सैनिक ग्रफसर थे और रूसी-क्रान्ति के समय रूस छोड़ कर भाग श्राये थे । घ्रतः यदि के वोल्रोविक रूस के इतने चड़े शन्तु थे तो इसमें श्राश्र्य की कोई बात नहीं है।

तीन वाल्टिक देशों को रूस के चंगुल में फँसते देखकर फिनलैंड बहुत डर गगा था। अन्तून्नर को रूसने फिनलैंड को छ्रपनी राजनीतिक और श्रार्थिक विषयों पर बातचीत करने के लिए प्रतिनिधि मस्को भेजने के लिए निमंत्रित किया। फिनलैंड घचरा गया श्रौर नारवे, स्वीडेन, ब्रिटेन और श्यमेरिका से इस सम्बन्ध में वातें करने लगा । व्रिटेन-फान्स ने हर प्रकार की सहायता करने का वादा किया । खींडेन-नारवे ने उसं हद तक सहायता देने का वाद़ा किया जहाँ तक उनकी तटस्थता नहीं भंग होती। अ्यमेरिका ने भी ग्यर्थिक, नैतिक तथा युद्ध-सामग्री के मद़द देने का वचन दिया। इतने वादे पाकर फिनलैंड ने रूस का सामना करने का निश्ध्रय किया। एक झ्रोर तो वह अ्यवने

प्रतिनिधियों को मास्को भेजने में देरी करने लगा, दूसरी घोर घ्रपनी रिजर्व सेना वुलाकर रूसकी सीमा पर सैन्य-संघठन करने लगा। १२ घ्रक्तूनर को घ्रमेरिकन सरकार ने रूस को चेतावनी दी कि वह ऐसा कोई काम न करे जिस से फिनलैंड के साथ उसका भगड़ा हो और शान्ति भंग हो। उसी दि़न फिनिश प्रधान मंत्री डा० जुह्टे पासिविकी प्रतिनिधि के रूप में मास्को पहुंचे। रूस की माँग ये थीं कि लाज मील ॠर लेनिनगमेड के पश्चिम का प्रदेश रूस को मिले, हैंको दीजीप और उत्तर में पेटसामो श्यादि बन्दर गाहों के पास की जमीन को फिनलैंड रूसको ३० वर्ष के लिए पट्टे पर दे दे। इसके बद़ले रूसने सोने के रूपमें काफी मुश्रावजा देने का वाद़ा किया और मध्य फिनलैंड के पूर्व में काक्रि जमीन दे देने को तैग्ग्यार हुग्रा। फ़िनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में लैटट कर फिनिश प्रधान मंत्रो ने डेनमार्क, ख्वीडन श्रौर नारवे के सम्राटों तथा फिनिश राष्ट्रपति का एक सम्मेलन किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी उस सम्मेलन के लिए एक सन्देशा भेजा। उस सम्मेलन में क्या निश्ब्यंय हुग्या यह तो ज्ञात नहीं है, पर उसके वाद़ फिनलैंड का रूख भ्यैर कड़ा हो गया। इस पर रूसने श्रपनी माँगों में सुधार करके उन्हें नरम कर दिया। २९ औौर ३? अक्तूनर को फिनिश मंत्रिमंडल की बैठक में उन माँगों पर विचार हुश्र्रा और डा० पासविकी और फितिश पस्राष्ट्र मंत्री श्री टैनर



१ नवन्चर को मास्को के लिए रवाना हो गये। उन लोगों ने रूसकी माँगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
: रूसने फिर श्रपनी माँगों में कमी की पर फिनलैंड का रूख तव भी न बद़ला। कई वार प्रतिनिधि घ्राये गये औौर दोनों घ्रोर से नई नई मांगे हुई। अन्त में मध्य नवम्बर में बातचीत पूर्एतया अ्रसफल हो गई।

२६ नवम्बर को स्थिति च्रति गक्भीर हो गई। रूसने फिनलैंड पर श्रभियोग लगाया कि फिनिश तोप खानों ने रूसी क्षेत्र पर गोलावरी की है ध्यौर $\overline{\text { रूसी सैनिक मारे गये हैं }}$ तथा कई घायल हुए हैं। उसी द़ित श्री मालोटोव ने रूसस्थित फिनिश राजदूत को इस ॠ्राशय की सूचना दी कि फिनलैंड करेलियन जल-डमरूमध्य के पास स्थित श्रपने सैनिकों को सीमा से $१ ऐ$ मील पीछे तुरत हटा ले। फिनलैंड ने रूस के छभियोग को मूठ वताते हुए दोनों देशों की सेनाएँ सीमा से हटाने की तथा सम्मिलित जाँच-चमिति कायम करने की सलाह दी।

२亏 नवम्बर को रूसी सरकार ने १९३? की रूस-फिनलैंड में हुई एक दूसरे पर हमला न करने की सन्धि की समाप्ति की घोषशा कर दी ध्रैर कारए बताया कि लेनिनम्रेड के पास फिनिश फौज़ों का जमघट हुध्रा है। श९ नवस्बर को श्री मालोटोच ने घोषएा की कि रूस ध्रौर फिनलैंड के बीच राज-नैतिक-सम्बन्ध विच्छेद् हो गया।

## (58)

रूस की चेतावनी का फिनलैंड ने उत्तर देते हुए उसके श्रभियोग को फिर श्रस्वीकार किया और फिनिश सैनिकों को सीमा से हटाने के सम्बन्ध में बातचीत करने की इच्छा प्रकट की।

३० नवम्बर को सवेरे $९$ बजे रूसी चमवर्षक विमानों ने हेलसिंकी तथा श्रन्य फिनिश नगरों पर हमला किया। फिनलैंड की खाड़ी में स्थित सिसकारी श्रौर करेलिय जल-डमरूमध्य के पास स्थित तेरीजोकी बन्द्रगाहों पर रूस का कडजा हो गया। हैंको के किले पर रूसी युद्ध पोतों ने गोलावरी की। उत्तर में पेटसामों पर भी रूस के कब्जा हो जाने की खवर मिली।

घ्यमेरिका ने समभौता करने की इच्छा प्रकट की। पर रूस ने अ्यस्वीकार कर दिया। ? दिसम्बर को फिनिश मंत्रिमंडल ने इरतीफा दे दिया और दूसरा राष्ट्रीय मंन्रिमंडल वना। इसी बीच तेरीजोकी में श्यन्तर्ताप्ट्रीय कम्युनिस्ट द्ल के भूतपूर्व मंत्री तथा फिनिश कम्युनिस्टों के नेता श्री अ्रटो कुसनिन ने फिनिश प्रजा का मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल ने रूसी लालसेना को फिनिश प्रजातंत्र की मद़द के लिए निमंन्रित किया। ₹ दिसम्बर को मास्को रेडियो से खनर सुनाई गयी कि मालोटोव और कुसनिन ने एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसके श्रनुसार कुष्ठ प्रदेशों का घ्यादान प्रदान हुत्रा है, कुळ्ड

श्र्ड़े श्रौर हेंको दी़प रूस को पट्टे पर मिले हैं तथा फिनलैंड को घढ़ले में सोना मिलेगा।

इसी बीच फिनलैंड के पक्ष में श्रन्यराष्ट्रों में मुटनन्दी होती रही। नारवे श्रौर खीडेन हजारों ख्वयंसेवकों तथा युद्ध सामम्री से फिनलैंड की मदद़ कर रहे थे। इदलैंड-फान्म भी ऐसा ही करना चाहते थे पर ये राजनीतिक दावपेच से राष्टूसंघ के द्वारा रूस के विरोध में प्रस्ताव पास करा कर कार्य करना चाहते थे।

राष्ट्रसंघ बहुत पहले ही से एक तरह से मरही गया था। घ्यन मुख्यतया घ्यमेरिका जो संघका सद़स्य नहीं था, तथा इङ्ञलैंड के प्रयन्न से राप्सूसंघ की कौंसिल की एक वैठक अ्रचानक $९$ दिसम्बर को चुलाई गयी। रूसने यह चाल देख कर उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। कौंसिल की वैठक हुई जिसमें रूस को घ्याक्रमएकारी घोषित किया गया और सद़स्यों तथा गैर-सदस्यों से प्रार्थना की गयी कि वे फिनलैंड को मदद दें। दिसम्त्रर भर रूसी-फिनिश युद्ध में कभी एक पक्ष की श्रौर कभी दूसरे पच्त की विजय की खचर मिलती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि रूस को पहिले उत्तर में सफलता मिली औौर पेटसामों भ्रैर राँगें की खानों पर कब्जा करने के बाद रूसी फौजें नारवे की सीमा तक पहुंच गयीं। मध्य फिनलैरैप्ड में भी रुस को कुछ्ब सफलता प्राप्त हुई किन्तु दक्षिए में मैनरहाइम टुर्गपाँत के समानान्तर जो जर्मन इब्जिनियरों द्वारा फिनलैखड ने

## ( $\ddagger$ )

वनवाई थी, रूस श्रागे न बढ़ सका। साथ ही इंगलैएड, अ्रमेरिका, इटली, स्पेन श्रादि देशों से बहुत बड़ी संख्या में ख्वयं सेवक, युद्धविमान, और युद्ध सामग्री फिनलैएड को मिलने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि युद्ध का रुख उलटा हो जायगा। मध्य दिसम्बर से मध्य जनवरी १९४० तक फिनलैखड वालों ने श्रपनी श्रधिकांश विजित भूमि पर कन्जा कर लिया श्रौर रूसियों को कई जगह हराया। परन्तु फिनलैएड के साधन अ्रव समात्त हो रहे थे। हैलस्सिंकी, श्रागे, वोर्नो और हैंको श्यादि बड़े नगरों पर भयंकर वमंवर्सा के काराए फिनलैएड की युद्द सामग्री नप्र होने लगी।

फरवरी $१ ९ ४ ०$ के प्रारम्भ से फिनलैएड वाले भुकने लगे। इस समय तक रूसियों ने भी मनोयोग से लड़ना शुरू कर दिया था औौर श्रनुभवी सेनायें तथा विश्वस्त श्रफसर युद्ध क्षेत में भेजे गये। पहली फरवरी को रूसियों ने बमवर्षक विमान, शस्लास्तसज्जित गाड़ियाँ, टैंको, तथा धुंन्र्रा-यंत्रो की सहायता से मैनरहाइम पाँत पर जबर्देस्त हमला शुरू किया। यह एक पूरां ध्रैर संगठित झ्राक्रमए था। रूसी तोपों ने मैनरहाइम दुर्ग पाँत के उस पार गोलावारी श्रुरू की श्रैर रूसी बमवर्षक वायुयान महत्वपूर्या फिनिश नगरों पर बमवर्षा करने लगे। केचल एक ही दिन में १००० से श्रधिक बम गिराये गये।

मध्य फरवरी के करीव से फिनिश सेनाएँ पीक्छे हटने लगीं। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

करीन डेढ़ माह बाद़ उन्हें पता लगा कि उनके सत साधन समापं हो चले हैं।

मार्च के प्रारम्भ में ढी फिनलैष्ड की सामना करने की शा़्ति समास हो गई। २० मार्च ३९४० को हेत्रिंकी से गह घोषित किया गया कि स्वीडेन की मध्यस्थता से रूसी और फिनिश सरकारों में इस सम्बन्ध में बात चीत हो रही है कि युद्ध समात होने श्रौर शान्ति कायम होने की कोई गुंजायया है या नहीं। और इस कार्य के लिये दिसम्ब्र को रूस के निमंत्र्य पर फिनिश प्रतिनिधि माक्दो गये हैं।

२२मार्च को मास्को से सरकारी तौर पर घोषित किया गया कि रूस फिनहैडड में सन्धि हो गई है। १३ मार्च सन्धि की शर्तें घोषित की गयीं। रूस ने प्रार्म में जो मांगे पेश की थी, इस सन्धि की शतें उनसे बहुत अधिक थीं । फिलहैड्ड के लिये श्रव और भी घधिक त्याग करने का समय आया। नया सरहद बनाया गया जिसके श्रनुसार निम्रलिखित प्रदेश रूस को मिले :-

विपुरी नगर के साथ करेलियन जल-डमख्मध्य का पूरा च्चेत, विपुरी की पूरी खाड़ी और उसके सच द्वीप, लाज मील के उत्तर झ्रौर पध्रिम के पदेश अ्रौर उसके नगर, मार्काजर्वी और कुसलाजर्वी के उत्तर का पदेश और फिनहैग्ड की खाड़ी के कई द्वीप, हैंको प्रायद़ीप और इस च्चेत्र के सन दी़प

## ( 5 )

३० वर्ष के लिये पट्टे पर। रूसने इसके चड़ले प्रतिवर्ष $5 ०$ लाख फिनिश मार्क द़ेना ख्वीकार किया। इन द्वीपों में रच्ता के लिये सैनिक तथा समुद्री और हवाई छड्ड़े चनाने का घ्धधिकार रूस को मिला। रूस शीतोष्या कटिबन्ध के पेटसाभो से श्रपनी सेना हटा लेने को राजी हो गया। फिनलैएड को केवल छ्रपने छोटे युद्ध पोत रखने की झ्राज्ञा मिली। रूसको पेटसाभो से होकर नारवे मे श्राने जाने की स्वतंत्रता भी मिली। फिनलैएड से होकर स्वीडेन के लिये भी श्राने जाने की रूस को रास्ता मिला। रूस ने युद्ध का हर्जाना नहीं लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला न करने तथा दोनों मे से किसी के दुइसन राष्ट्र से समभौता न करने की प्रतिश्ञा की। सन्धि के घ्र्नुसार १३ मार्च १९४० को ११ बजे सवेरे लड़ाई वन्द़ करने की घोषसाकी गई। १६ मार्च को फिनिश सेनान्यों का नये सरहद के पीछे हटना श्रुरू होगया। फिनिश पार्लियामेएट की एक गुप वैठक में सन्धि का समर्थन ३ के विरूद्ध १४ऐ वोटों से हो गया।

## नवां च्प्रध्याय

## —हवाई और पनड्ठव्वियों का युद्-

जर्मनी को तंग करने के लिए त्रिटेन के हाथ में सचसे बड़ा ت्रस्न अ्रार्थिक च्रवरोध का था। यद्यपि श्रनरोध का कार्य धीरे धररे होता है पर गत महायुद्दू में चह सिद्ध हो चुका था कि यह एक ग्रमोघ ग्रस्न है। गत युद्ध की भांति ही विजय की इच्छा से त्रिटेन ने युद्ध के प्रारम्भ में ही कड़ा घ्रवरोध लागू कर दिया। यदि जर्मनी के विरुद्ध ग्रार्थिक श्रवरोध सफल हो सकता है परन्तु त्रिटेन के विरुद्ध तो वह औौर भी श्रधिक सफल हो सकता है क्योंकि लगातार श्रायात पर ही त्रिटिश द्वीप का जीवन निर्भर करता है। गत महायुद्द में जर्मनों का पनडुवी-श्रवरोध इतना श्रधिक सफल रहा जिसका ॠ्रसलीयत युद्ध के कुष्ब दिनों बाद चला। सन् ¡९?७ में न्रिटेन में अ्यादमियों श्रौर कलनकारखानों के लिए भोज्य पदार्थ त्रौर कच्चे माल की कमी ₹पनी श्रन्तिम सीमा पर पहुंच गई थी। स्थिति यहाँ तक चिगड़ गई थी कि समुन्र्रो विमान के मंत्री (First Sea Lord) को युद्धमंम्रिमएडल से चार चार विवश होकर कहना पड़ा '१९१丂 के युद्ध की वात करना ठ्यर्थ है। यदि जर्मन पनडुच्चियों को रोकने का कोई उपाय नहीं ढूढ़ा जाता है तो हमारे लिए $३ ९ १ \neg$ में युद्ध की नौचत
( ९० )

ही नहीं श्राएगी'। इसी संकट काल में संयुक्त राप्ट्र अ्रमेरिका की जल सेना विभाग के कहने पर रत्क्र जहाज पद्धति (convoy system) निकाली गई। इस युद्ध के प्रारम्भ से ही जर्मनी ने पनडुव्वी-युद्ध अौर त्रिटेन ने छ्रत्यंत खर्चीली पर कार्यकरी रक्षक-जहाज पद्बति का सहारा लिया।

इसका परिएाम यह हुग्र्रा है कि समुद्री कारंचाइयां चहुत धीरे धीरे और श्राट्ठरय रूप में होती रही जिनकी सत्रों पर न तो शोर ही होता है ध्रौर न सुनने वाले अाश्वर्य ही होते हैं। किन्दु यह बहुत ही महत्व पूर्या युद्ध-पद्धति है जिसके द्वारा योद्धा राह्ट्रों की जीवरी शक्ति पर ही लगातार ध्याघात होता रहता है।

जैसा पहले कहा गया है, इस युद्ध के प्रारम्भ में त्रिट्रिश जलसेना गत युद्द के प्रारम्म काल की तुलना में कहीं अधिक बढ़कर थी। इसके विपरीत जर्मन जल सेना गत महायुद्द के प्रारम्भ काल की तुलना मे इस समय बहुत घटकर थी। एक श्रौर खास वात यह है कि श्रिटेन की पनडुब्घी जहाजों में, जो ब्यापारी जहाजों को डुबाने के काम में श्राती है, चहुत उन्नति हुई थी और इसके विपरीत जर्मनी ने इस विषय में ध्यवनति की थी।

किन्तु हमे वर्तमान युद्ध पर वर्तमान परिस्थितियों को सामने रख़कर हृ्टिपात करना है। छ्रभी हाल में सुदूर पूर्व में

## (9? )

श्रपनी सत्ता के लिए जापान और त्रिटेन के बीच उत्पन्न हुई प्रतिद्दान्द्धिता ने गम्भीर रूप धाराए कर लिया है। इस लिए त्रिटेन को सिंगापुर में ‘द्वितीय जिजाल्टर’’ का निर्माएा करना पड़ा है। व्रिटेन की घहुत बड़ी जल सेना भी वहाँ स्थायी रूप से रखी गयी है। दूसरी वात अ्यनीसीनिया के युद्ध के चाद भूमध्यसागर में इटली और त्रिटेन की प्रतिद्दन्द्दिता बहुत बढ़ गई है। रोम बार्लिन धुरी की बात सनको मालूम थी। भूमध्यसागर में ं्रपने यातायात को सुरक्षित रखने के लिये त्रिटेन को माल्टा ध्रैर सिकन्द्रिया में भी घ्रपनी जलसेना का बहुत बड़ा भाग रखना पड़ा है। इस तरह त्रिटेन की समुद्री शक्ति विस्टृत त्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए संसार भर में फैली हुई है।

त्रिटेन की दूसरी कमी यह है कि जहाँ उसकी नौ शक्ति में वृद्दि हुई थी चहीं उसके व्यापारिक जहाज शक्ति में काफी कमजोरी श्रागई थी। सन् १९?४ में संसार के सन समुद्रों में चलने वाले जहाजों के च्राथे जहाज व्रिटेन के थे, किन्तु १९३丂 में व्रिटेन के पास एक चौथाई ही रह गये।

ब्रिटेन की समुद्री घेरा का मुकाबला करने की शक्ति एक श्रोर कम हो गई थी, तो दूसरी ग्रोर जर्मनी की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यह सच है जर्मनी का समुर्दी व्यापार समाप्त होता जा रहा है, घ्यौर बहुत सम्भव है कि श्रिटिश जल सेना १२
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

द्वारा वह पूरांतः समाप्त कर दिया जाय ; किन्तु जहां तक यूरोपीय और एशियाई स्थल-ग्यापार का सम्बन्व है, उसका स्थिति ₹प्टतया सन् ?९२४ से छ्रधिक संभली हुई है। गत महायुद्ध में जर्मन, छंपने शान्रु-ाष्ट्र रूस, रूमानिया, सर्विया, घ्रैर इटली से चारों ग्रोर से घिरा था। उस समय उसकी कच्चे माल की ग्गवस्था प्रारम्भ में ही निराशापूरूए थी । यदि समुन्री घेरे पर कड़ाई के साथ ध्यान दिया जाता तो जर्मनी थोड़े ही दिनों मे भूखों मरने लगता। गत युद्ध के चौथे वर्ष में यही हुच्धा था। इस युद्ध में ध्रन्न तक रूस की उदारार तटसथता चौर इटली की च्यद्द्ध मित्रता के कारए खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल ध्राढ़ युद्ब-सासम्री काफी मान्रा में प्रात्त होती रही।

जैसा पहले कहा जा चुका है, इस युद्ममें जर्मनी की नौ शक्ति का घहुत ह्वास हो गया है। उसकी पनडुव्नी जहाज़ के सम्बन्ध में यह वात विशोष रूप से मालूम होता है। गत युद्ध में उसके पास १?१ पनडुच्चियाँ थीं, इस बार केवल ७१ हैं। ये शक्ति में भी कमज़ोर हैं। किन्तु दो चीज़े जर्सनी के पास अच्छही भी हैं-उसकी हवाई युद्धाब्ध श्रौर उसकी विशोप रूप से शिक्षित नौ सेना। एक श्रमेरिकन युद्ध विशेषज्ञ मेजर इलियट ने कहा है, "जर्मनी विरोष रूप से ठ्यापार नष्ट करने के लिये त़ौ सेना तैयार कर रहा है। इसके कुन्ध दस्तों को छोड़

## ( ९३ )

करके शेष नौ सेना श्रपेक्षाकृत श्रन्य किसी काम के नहीं हैं। "शार्नहार्स्ट" श्रैर "नीज़े नाऊ" नाम के जहाज समुद्री युद्ध में फान्स श्रौर व्रिटेन के भारी युद्दूपोतों के सन्मुख लड़ने में विल्कुल ॠ्रसमर्थ हैं, एक सतुद्री लड़ाई में ग्राक जैपिलित श्रौर उसके साथ के एक जहाज़ के पास उस ढंग के एक भी वायुयान नहीं थे जैसे फ़ान्स घ्रौर व्रिटेन के नये जहाजों के पास रहते हैं किन्तु ये सत्र जह्दाज दुश्मन का जहाज नष्ट करने, रक्षक जहाजों पर हमला करने तथा जर्मनी के समुद्री तट के हवई ॠड्डों की मदद करने के लिये सर्वोत्तम है।" (मेजर G. F. इलियट कृत फालकनस् च्राफ सी नामक पुस्तक के चौदृहवें पूप्ट से)।

उक्त घ्यमेरिकन विरोषज्ञ के कथन का समर्थन हाल ही प्रकाशित एक पुस्तक से श्रच्छ्ही तरह हो जाता है। उसके लेखक जर्मन नौ सेनाध्यक्ष ऐडमिरल रीडर हैं, छ्रपनी "ऋूलर" ("Cruiser") नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि कूजर का प्रधान कार्य व्यापार नप्ट करना तथा रक्षित जहाज़ों पर श्राक्रमएा करना है।

साधारएा पाठकों के लिये समुन्री युद्ध में प्रवृत्ति होने वाले युद्धारतों तथा युद्दपोतों के बारे में कुब्छ शब्द़ कहना जरूरी है। सबसे महत्व पूर्एा जहाज़ युद्दपोत (Battle ships) होते हैं। ये एक तरह से विमान वेधी तोपों तथा श्यन्य युद्धाबों

से युक्त घड़े घड़े तैरते हुये किके ही होते हैं। दूसरी तरह के जहाज कूजर (Cruiser) कहलाते हैं। ये युद्धोतों से कम मज़नूत होते हैं। कुष्ब झूलरों से विमान ढोने का काम लिया जाता है। गत महागुद्ध के घाद ये विमान-पोत वाही कूजर जहाज़ का श्राविर्भाव हुग्रा है। इन पर से विमान पोत उड़ जा सकते हैं और लैटटकर श्राश्रय ले सकते हैं। तीसरे तरह के जहाज विध्नन्सक (Destroyer) पोत कहलाते हैं। ये क्जरों से छोटे होते लैं किन्तु इनकी चाल घधिक तेज़ होती है और इनमें टारपीडो भी होते है जो जहाज़ों में पानी के नीचे से छेढ़कर देते हैं। चर्तमान युद्ध में विध्वंसक पोत घ्रत्यन्त महत्व पूर्ए कार्य कर रहे हैं। इनकी चाल बहुत तेज़ होती है और भारी तोपों से युक्त होकर वे स्कांडटिंग का कार्य करते हैं तथा रक्षक जहाजों के छ्यागे क्रागे चलते औौर दुश्मन के पनडूव्वियों तथा जहाजों पर टारपीडो का वार करते हैं। इसके चाद़ पनडूणिचयों का नग्नर है जो व्यापार नष्ट करने के लिये सबसे चड़ा साधन है। ये पानी में डूच जाती है और पानी के भीतर से ही टारपीडो का वार करके अ्रसावधान युद्दपोतों और व्यापारी जहाजों को नष्ट कर देती हैं।

समुन्री लड़ाई में सुरगों का भी वहुत महत्व पूर्ए स्थान है। ये पानी की सतह के नीचे तैरते हुए एक तरह के चम होते हैं ;

जव जहाज इनके ऊपर से होकर चलते हैं तो ये अपने ग्राप फट कर जहाज को नट कर देते हैं।

वर्तमान युद्द में जर्मन "इ-वोट्" नाम के एक नये तरह के जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं; ये एक तरह के तेज़्त चलने चाले मोटर नौकायें होती हैं जेा हमला कर तुरन्त क्विप जाते हैं। इंगलिश चैनेल में इनका वहुत प्रयोग हुग्रा है किन्तु विस्त्त सागर में इनका कोई महत्व नहीं है।

इन वातों का वर्खान करने के बाद हम इस वर्तमान समुर्री युद्धके बारे में कहना चाहते हैं। पहले ही हम गह कह देना चाहते हैं कि समुन्द्री युद्द की चहुत कम सच खवरें मिलती हैं। युद्ध करने वाले दोनों दलों की श्रोर से वढ़ा चढ़ा कर श्रपनी ही विजय की वात कही जाता है ध्रौर कोई तीसरा वहाँ नहीं रहता है कि ग्रसली बात बतावे। हम केवल कुष्छ सर्व जन विदित लड़ाईयों के चारे में लिखेंगे।

जन कि लड़ाई शुरू हुई तन संसार के दो वड़े यान्रो जहाज़ "कीन मेरा" जो ंंगलैएड का है श्रौर जो संसार का सवसे बड़ा श्रौर तेज़ चलने वाला जहाज़ है और "नारमेखडी" जो फ्रान्स का है श्रौर जिसका नम्नर "कीन मेरी" के बाद़ दूसरा है समुन्द्र में थे। लैट कर घ्रपने देश में वापस जाना उनके लिये खतरे की चात थी इसलिये उन्होंने न्यूयार्क में शरएा लिया औ्रौर च्रन भी वे वहीं पर बधे पड़े हैं। त्रिटेन के युद्द घोपया

## （ 『६ ）

करने के दिन（३ सितम्बर सन् १९३९ ई०ं＂एथिनिया＂नाम का त्रिटिश जहाज़ डुचा दिया गया，जिसकी पूरी घटना घ्रच भी नहीं मालूम है। उस पर चहुत से अ्येरिकन यात्रो भी थे। दूसरे ही दिन＂एजास्क＂नामके त्रिटिश कूजर ने गेहूं से लदे＂श्यालिन्डा＂ नाम के जर्मन जहाज को दक्षिएी श्रमेरेरा में मान्टीविडियो के पास डुचा दिया। उसके वाद थोड़े दिनों में ही कुष्ब और प्रिटिश जहाज डुवाये गये। युद्दके प्रथम सत्ताह में ही २१ त्रिटिश जहाज जिनका बोम ？लाख टन था डुचाये गये।

5 सितम्बर सन् १९३९ ई० को पहले पहल समुन्द्री लड़ाई में हवाई जहाज का प्रयोग त्रिटेन द्वारा हुग्रा। व्रिटिश विमानों ने सिल्ट द्वाप के एक सुढ़ जर्मन हवाई श्र⿳亠口冖丁口 पर बम बर्षा की। इसका परिएाम मालूम नहीं हुग्षा परन्तु च्रिटेन वालों ने दावा किया कि उन्होंने टुइमन को बहुत गहरा नुकसान पहुँचाया है। लम्वे युद्द में गह मालूम हो गया कि त्रिटिश वायुसेना यद्यपि संख्या में जर्मनों से कम हैं लेकिन योग्यता में वह श्रत्यन्त्त बढ़े चढ़े हैं।

१५ सितम्बर को जर्मंनों ने एक नवनिर्मित्त शक्ति शाली व्रिटिश विमान पोत वही कूजर＂फरेज्जस＂को डुजा दिया， इसमें बहुत से व्यक्तियों की जान गई।

युद्द के प्रारम्भ होने के समय＂व्रिमेन＂नाम का एक प्रथम श्रेयी का जर्मन यात्री जहाज़ समुन्त्र में था। त्रिटिश नौसेना

उसकी खेज में लग गई। २२ क्रक्तुन्र को यह घोषया की गई कि उक्त जहाज समुन्द्री घेरे को पार कर रुसी बन्दरगाह मर मान्सक पहुंच गया है। बाद़ को वह जहाज छ्किप कर जर्मनी में भाग ग्राया ।

१३ ॠ्रक्तूनर को व्रिटिश नौसेना ने जर्मनी के तीन पनडुच्वियों को डुचाकर उसे गहरी च्तति पहुँचाई परन्तु दूसरे ही दिन जर्मनों ने इसका गहरा उदला लिया श्रौर एक जर्मन पनडून्च्ची ने सुरगों के बीच से निकल कर तथा त्रिटिश रक्ष कों का त्राँखन वचाकर उत्तरी स्काट्लैएड के "स्कापाफूलो" नाम के त्रिटिश समुन्द्री च्रहु के भीतर घुस गई च्रैर "रायल श्रोक" नाम के एक लंगर डाले हुए त्रिटिश युद्ध पोत को डुचा कर निकल भागी।
"करेजस" श्रौर "रायलन्र्रोक" के डुनाये जाने का तरिका पनडुणन्ची युद्धमें एक नवीन चात थी। पहले लोगों का यह़ स्याल था कि चूंकि टारपिडो का वजन भारीं होता है इसलिये एक पनडुव्वी केवल एक ही टारपिडो लेजा सकती है। इसी त्रधार पर सन् १९३ऐ ई० में त्रिटेन श्रौर जर्मनी के बीच नौसैनिक सन्धि हुई थी जिसके च्रनुसार जर्मनी बड़े जहाज़ केवल सिमित संख्या में बना सकता था किन्तु पनडुन्वी जितना चाहे उतना बना सकता था। त्रिटिश श्र्धिकारियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उचित रीति से बनाये गये बड़े बड़े जहाजों का पन-

## (95)

डुच्चियां कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती हैं क्योंकि एक पनडुब्ची में केवल एकही टारपिडो होता है। लेकिन दो घटनायों के सम्बन्ध में यह देखा गया कि पनडुत्विर्रों में कई टारपिडी रक््ले जा सकते हैं।

इधर जर्मनी ने त्रिटिश नौसेना पर हवाई ध्याक्रमएा करना श⿹勹ुरू कर दिया किन्तु ये ध्राक्रम्य प्रारम्भ में उतने जवरद़स्त नहीं थे जितना कि मारशल गेरीं ने घोषया की थी। २२ घ्यक्टूनर तक "सकापाफलो" के समुद्री च्यड़े पर चार बार जर्मन हमले हुए जिनका परिएाम श्रुभी ज्ञात नहीं है। जर्मनों का दावा था कि उन्होंने "अ्याइरनडच्युक" नाम के त्रिटिश युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। इसके श्रतिरिक्त एक नाटकीय युद्द हुग्रा जिसमें १२ जर्मन विमाने ६ त्रिटिश युद्धपोतों पर हमला किया। परियाम से यह्ह ज्ञात होता है कि त्रिटिश जंगी जहाज घ्यन्न भी iिेनानों का भलि भांति सामना कर सकते हैं।

इधर ध्यापार का नष्ट होना जारी रहा ; घ्क्कूवर के मध्य तक त्रिटिश श्रधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि दो जर्मन झूजर "डायसलैन्ड" और "भाफरी" गुद्ध प्रारम्भ से ही समुन्र में थे श्रौर श्यधिकतर व्रिटिश जहाज ये ही नक्र कीये हैं।

8 नवम्बर को राम्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह् घोषएा की कि सपेन के समुन्द्र तट से लेकर नारवे के समुन्द्र तट तक युद्धन्चेत्र

## （ $\varsigma ९$ ）

भाना जाता है और श्रमेरिकन जहाज़ ध्रौर नागरिक उस च्चेत्र में नहीं जा सकते हैं। चूंकि इंगलैयड भी इस च्षेत्र में श्रा जाता था इसलिये वह बड़ी कठिनाई में पड़ गया； उसके पास स्वयं ही ज़हाज कम थे श्रौर जो थे वह भी दुश्मन की कारवाई के कारएा रोज़ रोज़ कम होते जाते थे। श्चन वह श्रमेरिकन जहाजों का मद़़ भी नहीं ले सकता था।

दूसरी तरफ जर्मनी ने पनडुच्चियाँ बनाने का कार्य जोरो से शुरू कर दिया था； $\bar{\square}$ नवम्वर सन् $१ ९ ३ ९$ ई० को श्री चर्चिल ने यह् स्वीकार की कि जर्मनी में प्रति सपाह दो पनडुच्चियाँ तैयार हो रही हैं और जनवरी तक करीव सौ पनडुच्चियाँ तैयार हो जायेगी।

श्रमेरिकन शधिकारियों द्वारा पकाशित एक लेख में दिए－ लाया गया था कि ३ सितम्बर से लेकर $३ \%$ नवम्बर तक कुल $१ ? ०$ जहाज़ टारपीडो，तोप अ्रथवा सुरंगों द्वारा डुनाये गये थे जिसमें त्रिटेन के र७ जहाज़ थे जिनका कुल वज़न २ लाख 义द हजार एक सौ घ्रठ्ठासी टन था，फेंच जहाजोंों की संख्या ७ थी जिनका बजन ४ुनห९३ टन था श्रौर जर्मन जहाज़ों की संख्या 5 थी जिनका चजन ३द丂५० टन था और्रैर तटस्थ राट्रों की जहाजों की संख्या ३亏 थी जिनका कुल वज़न ११४०७६ टन था।

ใ३C－0．Jangamwadi Math Collection．Digitized by eGangotri

## ( 200 )

२२ नवम्बर को एक जर्मन पनडुन्वी ने त्रिटेन के छठे विध्चंसक जहाज़ "जिप्सी" को डुवा दिया श्रौर इसके दूसरे ही दिन $९$ और त्रिटिश व्यापारी जहाज़ डुबाये गये। इसी दिन जर्मनी ने पहले पहल चुम्बकीय सुरंगों का प्रयोग गुरू किया। साधारएा सुरंगों में एक दोष रहता था। उनका एक बहुत छोटा हिस्सा जो छ्वाते के तरह होता था, पानी के सतह के ऊपर तैरता रहता था । यह हिस्सा सुरंग का पता बता देता था जिससे पहले उसे नष्ट करके तब जहाज श्रागे बढ़ते थे। किन्तु चुम्बकीय सुरंगे पानी के भीतर डूबी रहती हैं। जब कोई जहाज़ उनके ऊपर से होकर गुज़रता है तो उनका विरफोट होता है। साधारएा सुरंगे पनडुच्चियों या अ्रन्य जहाज़ों द्वारा विद्धायी जाती थी किन्तु चुम्बकीय सुरंगे वायुयानों द्वारा भी बिन्छायी जाती हैं।

२२ नवम्बर की रात में त्रिटिश तट-रक्षकों को यह देखकर बहुत श्राश्वर्य हुग्रा कि कुष्छ जर्मन विमान समुद्र सतह के पास ॠ्यर उड़े औौर फिर लापता हो गये। टेम्स नदी के मुहाने में ही यह देखा गया। इसके चाद पत़ा चला कि वे विमान चुम्बकीय सुरंगे विछ्छा रहे थे।

इस सम्बन्ध में यह याद़ रखने की बात है कि त्रिटेन वालोँ ने इस नये खतरे का सामनां किस प्रकार किया। एक त्रिटिश वैज्ञानिक डाक्टर गाउज़ ने श्रपने जान को हथेली

पर लेकर एक चुम्चकीय सुरंग की परीत्का की श्रौर इस प्रकार इनसे बचने के लिए उपाग्य निकाला।

२३ नवम्त्र को जमन विमान किर उत्तरी सागर में त्रिटिश युद्ध-पोतों पर हमला किया। घ्रभाग्यवश इस लड़ाईं के चारे में भी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं है क्योंकि दोनों अोर से एक दूसरे सं बढ़कर दावेे किए गये। दूसरे ही दिन त्रिटिश घ्रधिक्रुत पोलिस जहाज्त पिलसुर्की (Pilsudski) सुरंग से टकरा फर हून गया। उसी दिन 'रावलविए्डी’ नामक त्रिटिश ठ्यापारिक हूज़र "डायशलैएड" नामक जर्मन कूज्बर द्वारा डुणा दिया गया। इसके दूसरे दिन ऐ और जहाज़ डूवे।

३ दिसम्बर को त्रिटेन ने जर्मन समुद्री च्रड्डों पर श्राक्रमए करना शुरू कर दिया श्रौर तटस्थ देशों के विरोध का कुब्ध भी न ख्याल करते हुए जर्मनी के श्रायात अर्र निर्यात का नियंन्रा फरने की जोरोदार कोशिश श्रुरू की। दूसरे दिन यह खचर मिली कि जर्मन कूलर 'एडमिरल ग्राफस्पी' ने द़क्षिएी श्रटलाएिटक में ‘डोरिक स्टार’ नामक एक १००६६ टन बजन के बृटिश जहाज को डुवा द्विया। इसके घाट़ एक हफ्ते के भीतर ही उसी स्थान के श्रास पास कुछ्छ श्रौर त्रिटिश जहाज डुनाये गये । यह खतरा देखकर त्रिटेन ने इधर उधर घूमने वाले-क्रूनयों को नष्ट करने की योजना बनायी धौर त्रिटिश जलसेना का एक भाग केचल इसी काम के लिए निश्चित कर दिया।

## ( १०२ )

૬ दिसम्बर को ‘जरसी’ नामक नया व्रिटिश विव्वंसक पोत को जर्मन पनडुन्ची के श्याक्स्सा से नुकसान पहुंचा श्रौर तीन श्रौर व्रिटिश व्यापारी जहाज़ डुचा दिये गये। व्रिटेन ने भी ३ जर्मन पनडुव्वी डुबाने का दावा किया।

98 दिसम्बर को दक्षिएी अ्यलाएिटक में युरुगुवे के तटके पास एक मज़ेदार समुत्री लड़ाई हुई। त्रिटिश कूजर 'एजाक्स’ ने जर्मन पाकेट युद्दूपोत 'एडमिरल ग्राफ र्पी' को देखा। सामने धुएँ का बादल खड़ा कर के श्राड़ से 'एजाक्स' ने सहायता की पुकार की। दो अ्रन्य व्रिटिश झूलर 'एक्जेटर' औ्रौर 'एचिलिज' तुरन्त उसकी मढ़द़ के लिए पहुंचे। ब्रिटिश कूलरों ने ‘ग्राफसीी’ का पीब्धा किया और साथ ही लड़ाई भी होती रही । 38 घंटे के भागन्दौड़ वारी लड़ाई के बाढ़ 'प्राफरीप' को युरूतुवे में मांटवीडियो की खाड़ी में शरएा लेना पड़ा। उसको बहुत नुकसान पहुँचा था और उसके ३६ खलासी मारे गये ध्रौर ६० घायल हुए। युर्गुने की सरकार ने ‘प्राफरीप’ के मरम्मत के लिये ७२ घंटे तक बन्द्रगाह में ठहरने की श्याज्ञा दी। इस छवधि के समाप्त होने के वाद १७ दिसम्बर को साढ़े छः बजे भ्राफर्पी समुद्र में उतरा। उसके ६०० खलासी पहले ही दूसरे जहाज़ पर भेज दिये गये थे। ७० मिनट के बाद 'ग्राफस्पी’ ने विक्फोट द्वारा श्रपने को नप्ट कर दिया और कमान ने श्रात्महत्या कर ली। त्रिटिश कूजर 'एक्सिटर' को काफी क्षति पहुंची

थी। जर्मनी के तीन युद्धपोतों में से एक के नप्ट हो जाने से उसे कारी धका लगा।

इधर श्रन्य समुद्रों में भी युद्ध ज़ारी रहा। ३ दिसम्बर से मध्य दिसम्बर तक २०१ जहाज जिनका चजन ७ँद६६७ टन था डुवाये गये। इसमें घ्रकेले त्रिटेन के श०४ जहाज़ थे जिनका बजन 8 ใ६ज०० टन था।

दिसम्बर २६ को सिल्ट तथा अ्रन्य ब्लोटे जर्मन दीपों के समुद्री च्रड्डों पर त्रिटिश वायुयानों ने १० बजे दिन से ३ बजे शाम तक लगातार बमवर्षा की। यह श्रशतक युद्ध का सबसे बड़ा हमला था। इसमें द्वीप श्रौर महाद्वीप को जेड़ने वाले हिएडेनवर्ग वाँध पर भी बमवर्षा हुई। उसीढ़िन हेलिगोलैएडवाइट में सतसे बड़ा हवाई युद्ध हुन्ञा जिसमें १२ जर्मन श्रौर ७ त्रिटिश विमान नष्ट हुए।

दिसम्बर के तीसरे समाह में त्रिटेन पर जर्मनों के क्रिटफुट हवाई हमले होते रहे। २७ दिसम्बर को उत्तरी समुद्र में जर्मन हवाई युद्ध का नया श्रध्याय ज्रुरू हुन्त्रा ःौर घ्धरक्षित छोटे छोटे जहाब्जों पर मशीनगनों श्रैर बमों का वार हुई । ३ दिन में करीच ३ぬ जहाज़ों पर हमले हुए। कुल्ब हमलों में त्रिटिश विमानों ने सामना किया श्रौर जर्मनों का पीछ्छा किया। ११ जनवरी को सारे त्रिटेन पर जर्मन विमानों:के जवावी हमले हुए। फोर्थ की खाड़ी, न्यूकैसिल, हम्बर की खाड़ी

और टेम्स की खाढ़ी के ऊपर हवाई युद्ध हुए। स्थल पर कहीं हमला नहीं हुग्रा। ज़ेटलैएड तट के पास ३ जर्मन विमान मार गिराये गये।

व्रिटिश जहाज़ों पर जर्मन विमानें का हमला जारी रहा। करीव एक दर्जन जहाल़ों पर हमले हुए जिनमें दो दून गये ध्रौर एक वेकाम होगया। तीन और त्रिटिश जहाज जिनमें 'डनवर कैसिल' नामक एक $१ ० 0 ०$ २ टन का जहाज भी था, सुरंग से टकरा कर डूब गये। इसके बाद कई दिनों तक जर्मन विमानों और सुरंग के कारए जहाज लगातार दूबते रहे। २? जनवरी को ‘भ्येनविल’ नामक त्रिटिश विध्वंसक टारपीडो द्वारा नष्ट कर दिया गया। तीसरे दिन 'एम्जमाउथ' नामक एक और विध्वंसक $\{७ \%$ घ्राद़मियों के साथ हूच गया। २२ जनवरी को 'डायसलैएड' युद्ध पोत के घेरे के भीतर से सकुसल लैट ध्राने से जर्मनी को बड़ी खुरी हुई। २९ जनवरी को जर्मन वायुयानों और पनडुव्चियों ने व्रिटेन के $8 \circ 0$ मील लम्वे समुद्र तट के जहाज़्बों पर मशीन गन, वम तथा टारपीडो से वार किया। दूसरे दिन भी इसी तरह हमला हुग्रा। जर्मनी ने दो दिन में १५ जहाज डुबाने का दावा किया।

किन्तु व्रिटेन ने भी धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था की कि जहाज़ी क्षति कम होने लगी। मध्य दिसम्बर से मध्य जनवरी तक ब्रिटेन के कुल ४४ ही जहाज जिनका बजन ३乡०००० टन

## ( 204 )

था, नष्न हुए। युद्ध के प्रथम दो महीने में यह २२०००० टन था। इस तरह ३० प्रतिशत हानि कम हो गई। त्रिटेन के जहाज्जी काफिलों के संरत्ता में तटस्थ राह्ट्रों का व्यापार होने लगा। किन्तु ध्रपनी परिस्थिति के कारा नारवे, खीडेन च्रौर डेनमार्क को बहुत क्षति पहुंची।

च्रपनी जहाजरानी की रत्ञा के लिए प्रग्गन करने के साथही त्रिटेन ने जर्मनी पर पूराई समुट्री घेरा डालने की भी कोशिश की। उत्तरी सागर में जर्मन बन्द़रगाहों की झ्रोर जाने वाले सत्र रास्तों में सुरंगे विद्धा दी गयी थी ः्रौर उनकी खूत्व निगरानी होती थी। किन्तु कुछ्छ जर्मन जहाज च्रौर कई तटस्थ देशों के जहाज नारवे के समुद्र से होकर जर्मन बन्द़रगाहों में जा सकते थे । त्रिटेन ने इसे बन्द़ करने का निश्रय कर लिया।

श् मार्च को पहले पहज़ युद्ध-सामग्री के कारखाने के लिए नारवे के लोहा ले जाने वाले एक जर्मन जहाज को डुचाने के लिये त्रिटिश पनडुन्बी का प्रयोग नारवे के समुद्र में हुन्द्रा। इसके वाद़ ः्रौर कुछ रोज में इसी भांति कई जर्मन जहाज नारवे के समुद्र में डुचाये गये। इसका परिएाम बहुत ही महत्वपूर्षा हुञ्ञा। २७ मार्च को जर्मनी ने नारवे को चेतावनी दी कि वह शत्रुराष्ट्र को ॠ्रपने समुद्र में कारवाई करने से रेाके। नारवे ने त्रिटेन के पास विरेाध पन्र भेजा। इसके उत्तर में श्री चर्चिल ने घोषया की कि जर्मनी पर कड़ाई के साथ घेरा

## ( १०६.)

डालने के सम्बन्ध में किसी देशकी तटस्थता का स्याल नहीं किया जायगा। तीन दिन बाद प्रधान मंत्री श्री चेम्नरलेन ने भी इस बात का समर्थन किया ध्रौर जर्मन के विरुद्ध ध्रौर भी जवर्द्र्त्त श्रार्थिक घेरा डालने की घोषया की।

इस धमकी श्रादि का परिएाम यह हुत्रा कि श्रचानक जर्मनी ने नारवे पर हमला कर दिया। जर्मन हमले के कारांों तथा घटनाओं्यों का वर्शान श्रगले च्रध्याय में किंया जायगा श्रौर पनडुव्चियों के युद्द का वर्शान श्रागे कहीं किया जायगा।

## दसनां स्र्यधाय

 -नार्वैजियन युद्ध-$९$ श्रम्भैल को तड़के सारे संसार को घ्यचंभे में डालते हुए जर्मनों ने नार्वे पर जवर्द्र्त्त चढ़ाई कर दी। अ्यागे चढ़े हुए जर्मन सैनिकों के दर्तोंने $>$ घंटे के श्नन्दर जलसेना, हवाई सेना तथा फौज के ५ मुख्य मुख्य स्टेशनों पर कन्जा कर लिया। विजित स्थानों की रक्षा के लिये जर्मन श्राक्रमसकारी फौज प्रवलवेग से नारवे पर टूट पड़ी।

कुष्छ समय पहले इंगलैएड के जेनरल ध्यायरनसाइड ने जर्मन फौज के श्रधिनायकत्व में श्रविश्वास प्रकट किया था। इस चात पर उन्होंने ज़ोर दिया था कि सभी जर्मन जेनरल नये श्रौर कच्चें हैं, श्रनुभव हीन हैं। स्कैस्डेनेविया पर जर्मनी के विद्युतवेग के इस घ्राक्कमए ने इस भ्रम के लिये कोई स्थान नहीं रख क्षोड़ा ध्रौर यह सिद्ध कर दिया कि जर्मन फौज में वोन सोल्टके तथा बुडेन डार्फ से भी कहीं बढ़कर योग्य जेनरल हैं। प्रामाडिक श्रधिकारियों का मत है कि संसार के समुन्री, हवाई तथा स्थल के संयुक्त युद्ध के इतिहास में सैकैडेनेवियन युद्ध के योग्यतम सं०्चालन का कोई दूसरा उदाहर एा नहीं है।

९ श्रम्रैल को हिटलर के जर्मन सैनिकों ने ॠ्रपनी खाक़ी-
28
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangootri

## ( 905 )

सतज़ी वर्दी में दो विद्युत भ्याक्रमए-एक नार्वे तथा दूसरा डेनमार्क पर किये। जर्मनी का यह छ्डोटा सा पड़ोसी डेनमार्क किसी भी हालत में इस श्रांक्रमाए का सामना कर सकने की स्थिति में नहीं था। ९ अग्रैल को तड़के, यंन्रों से सुसजित जर्मन फौजने फ्लेसवुर्गं तथा टाथडक के समीप रोल्सविग सरहद को पार किया तथा वह् समूचे डेनमार्क पर तेज़ी के साथ कन्जा फरने के लिये श्रागे वढ़ा। यह काम कुछ्इ ही घएटों के श्नन्दर हो गया। इसके लिये विशेष तैयारी की ज़रुत नहीं पड़ी। साथ ही जंगी तथा यातायात जहाज़ों से जर्मन सेना भी कोपेनहेगेन, कार्सार, निवोर्ग, जेडसेर (Gjedser) तथा ॠन्य स्थानों पर उतारी गयी। सवेरे $\square$ बजते बजते डेनमार्क की राजधानी तथा वेतार के स्टेशन पर कन्जां हो गया। भारतवर्ष के कई समाचार पन्नों में डेनमार्क पर हमले ग्रौर कन्जे का समाचार साथ ही साथ छपा था। शाम को ६ वजकर ४ऐ मिनट पर जर्मनी के सदूर फौजी दफ्तर से यह संबाद दी गयी कि समूचे देश पर कब्जा हो गया है।

डेनिश सरकार ने विरोध करते हुए भी जर्मनी के हमले को स्वीकार किया। जर्मन घ्यधिकृत रेडियो से डेनिश नरेश तथा प्रधान मंत्री ने त्राडकास्ट में जनता को जर्मनों का विरोध करने से मना किया। घ्यन्य देशों से डेनमार्क का तार श्रादि का सम्बन्ध भी पूर्शतंता काट दिया गया।

## ( १०9 )

घ्रान देखना है कि नार्वेजियन युद्धू में क्या हुश्या। उस दिन $२ ७$ फरवरी था। जर्मन जहाज़ 'एल्टमार्क' कुष्ध त्रिटिश कैदियों के साथ नारवे के किसी फोर्ड (Fiord) में पहुंचा था। व्रिटिश विष्वंसक ‘कोसैक’ (Cossack) ने 'एल्टमार्क' पर हमला कर दिया ध्रौर व्रिटिश कैदियों को छुड़ा लिया। नारवे के लिये छ्रशुभ सूचक जर्मनी का श्रसन्तोष उसी दिन प्रकट हुग्रा। नारवे के राष्ट्रीय च्यधिकार में हस्तच्तेप किया गया था, उसकी तटस्थता भंग की गयी थी। उसने जेारदार विरोध किया लेकिन उसका कोई फल नहीं हुत्ञा।

२२ फरवरी को त्रिटिश सवमेरीन ने पहली वार एक जर्मन टैंकर को नारवेजियन समुद्री च्चेत्र में डुचा दिया। नारवे की तटस्थता दूसरीवार भंग की गयी । ऐसी ही घटनान्यों की पुनरावृत्ति होती रही। २ अभ्रैज्र को स्वीडिश सरकार ने यह चेतावनी दी़ कि नारवेजियन समुद्री च्चेत्र में कचा लोहा ठोने वाले जर्मन जहाज़ को पकड़ना जर्मनी को इस बात के लिये श्रामंत्रित करना है कि वह मित्रराष्ट्र घौर सैरडडेनेवियन मुल्कों के बीच व्यापार सम्बन्ध को तोड़ने की कोशिश करें। ६ श्रम्रैल को नारवे ने फिर विरेाध किया ध्रौर जर्मनी तथा इनलैएड दोनों ही को यह चेतावनी दी कि नारवे की तटस्थता बुरी तरह भंग की जा रही है।

5 श्यम्रैल को प्रातःकाल प्रिटिश धौर फेन्च सरकारों ने

## ( $१ १ ०$ )

नारवे श्रौर ख्वीडेन के विरेधों तथा उनकी चेतावनियों के बावजूद्रा, उन्हें यह सूचित किया कि मिन्रराष्ट्रों के जंगी जहाजों ने नारवेजियन समुद्री च्चेत्रों में तीन जगह सुरंगें बिछ्छा दी हैं। घ्यन्तराट्र्रीय नियम का इस प्रकार खुल्लम खुल्ना उल्लंघन करने तथा नारवेज्ञियन तटस्थता भंग करने श्रौर उसे छेड़ने का नारवेजियन सरकार ने गहरा श्रैर ज़ोरद़ार विरेध किया।

नारवे की राजधानी घ्योस्लो ध्रौर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन के जर्मन दूतों ने $\varphi$ अ्रभैल को $乡$ बजे सवेरे नारवे और डेनमार्क के सरकारों को पत्र दिये जिनमें व्रिटेन और फेन्च द्वारा जर्मनों को भूखों मारने के लिये लगाये गये समुन्री श्रवरोध की चर्चा करते हुए यह लिखा गया था कि जर्मन सरकार ने श्राज सैनिक कारवाई ड्रुरु कर दी है। डेनमार्क तथा नारवे के कुब्ब सैनिक महत्व के स्थानों पर कड्जा करना उसका उद्देश्य है। ॠ्राज से नारवे श्रौर डेनमार्क की रक्षा का भार जर्मन सरकार लेती है। उत्तरी प्रदेश को त्रिटेन औौर फान्स की अ्रोर से होने वाले किसी भी हमले से बचने का जर्मनी की सरकार ने छढ़संकल्प कर लिया है। घ्यन्त में कहा गया था-यह् न समभा जाय कि जर्मनी डेनमार्क और नारवे की खतंत्रता का श्रपहरन या तो इस समय या भविष्य में करना चाहता है। नारवें ने किसी भी तरह जर्मनी के भ्रागे

## ( $3 ? ?$ )

भुकने से इनकार कर दिया। उसने 'ध्यल्टीमेटम' को ठुकरा दिया। श्राईमए करने के लिये सेनायें चल पड़ीं।

नारवेजियन च्राकमए। में सन से अ्राश्र्य $\begin{gathered}\text { जनक बात यह् थी }\end{gathered}$ कि हमले का एकाएक होना। किसी को भी इसका पता नहीं था। ह्वाइट हाल भ्रौर पेरिस में उतना ही श्राश्र्यर्य हुग्रा जितना श्रोस्लो में। जब यह समाचार लन्दुन पहुंची तो प्रधानमंन्री श्री चेम्बरलेन ने साधारएा सभा में कहा-नारविक पर जर्मन कच्जे की खबर श्रवश्य गलत होगी। जिस स्थान पर कच्जा हुश्रा है वह लारविक होना चाहिये। लारविक दक्षिएा में एक छ्छोटा सा स्थान है जहां मब्रलियाँ पकड़ी जाती हैं। पंचम श्रंग की सहायता से हिटलर ने घातक वार करना प्रारम्भ किया। जर्मनी की श्रांख नारवे पर कडजा करने का है इसका प्रथम ॠ्राभास उस दिन मिला जब 5 ः्रम्रैल को दो जर्मन यातायात जहाज्ज नारवेजियन समुर्दी तट के समीप डुचाये गयें थे। ज़र्मनी के च्राक्रमए करने की योजना का पता तभी लगा था। वसुतः कुब्ठ दिन पहले नारने के $\chi$ प्रमुख बन्दरगाहों पर जर्मनी के फौज़ी तथा अ्रस्न-शघ्न ढोने वाले जहाज़, जंगी जहाज़, कूज्जर तथा विध्वंसकों के संरक्ष्षा में भेजे जा चुके थे। इनमें से सभी जहाज़ घ्रपने निर्दिप्ट स्थानों पर पठुंच चुके थे। वे हुभ्म पाने की इन्तज्जार में थे।
$९$ श्रभैल को तड़के, चेतावनी देने तथा सेना, गोले वारूद ः्रौर युद्द साममी के विभिन्न स्थानों पर उतारे जाने का काम एक ही साथ प्रारम्भ हुग्रा। उधर चेतावनी दी गयी और इधर नारवे की राजधानी श्रोस्लो, सवसे महत्वपूर्ए हवाई घन्दूरगाह, स्टेवैस्खर, दूसरा बड़ा बन्द्रगाह बर्गेन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ट्राएडहाईम तथा स्वीडेन से कचा लेहा जहाज़-द्धारा लाने के एक ही बन्द्रगाह नारविक पर सामरिक कारवाई श्रुर की गयी। नारवे की श्योर से पहले तो ज़रा भी विरोध नहीं हुन्या। केवल श्योस्ले में नारवे के एक छूजर ‘‘्रीगवेसन’ (Tryggvason) ने तोपों से गोलावारी करके एक जर्मन कूलर एन्डेन (Emden) को डुना दिया तथा दूसरे जंगी क्जूर नाइसेनाव (Gneisenau) को चहुत च्नति पहुँचाई। ब्यापारी जहाज़ों के भेष में कुब्ठ जर्मन मेरीन, जर्मन मालवाहक जहाज़ों के साथ इन स्थानों में पहुंच चुके थे। बन्द्रगाहों के श्रफसरों को धमक्री द्वारा वश में करने के बाद़ उन्होंने इन पर कन्जा कर लिया। उन स्थानों पर कज्जा करने का काम इस तरह सम्भव हो सका।

नारवे नरेश हकोन के साथ सरकार तथा पालमेएट ःौर शाही परिवार ने झ्रोस्लो (राजधानी) का परित्याग कर दिया घौर हैमर चले श्राये। $\rho$ श्रमैल को सवेरे श्रधिकांश जनता ने श्रोर्लो खाली कर दिया। तीसरे पहर श्योस्लो पर जर्मन का

कबजा हो गया। रेडियो स्टेशन जर्मनों के हाथ श्रा गया। स्थानीय नाजोदल के नेता मेजर विदक्रुन क्रिसलिग की श्रध्यक्षता में शीघता गुड़िया सरकार स्थापित की गयी। लेकिन कुल्ध ही दिन बाद उन्हें चिदा होना पड़ा।

नारवे पर इस विद्युतवेग के हमले में जर्मन हवाई सेना ने प्रमुख काम किया। जर्मनी के बम वर्षकों ने पहले युद्द क्षेत्र के मोरचों को ब्धिन्न भिन्न कर दिया। तन छ्रतरियों से जर्मन फौज़्र उतर पड़ी। प्रतुख सेना की छ्रगली पाँत के श्रागे के स्थानों पर उसने कह्जा कर लिया। ऐसा करने से सेना सन्चालन के मुल्य २ केन्द्रों पर ध्रौर नारवेजियन सेना की युद्ध सामग्री के केन्द्र पर शीव्र कह्जा हो गया। स्टैवैस्जर के नजदीक सोला (Sola) के छवाई श्रड़ु पर छतरिसेना ने श्रधिकार जमा लिया था। इसकी रक्षा के लिये एक छ्बोटी सी सेना के साथ एक नारवेजियन कर्मचारी तैनात था। युद्ध क्षेत्र में मडसते हुए नाज्री बम वर्षक ऊपर छा गये। उन्होंने उनकी मोरचेत्रन्दी तोड़ दी। तब एकाएक हकी मशोन गनों ले लेकर १२० जर्मन सिपाही जर्मन विमानों से छुतरी के सहारे उत्रर पड़े । शेष सेना तथा मोरचेबन्दी उन्होंने नप्ट करदी शौर स्थान पर कढ्जा कर लिया।

डेनमार्क और नारवे पर श्राक्रमाए के समाचार पाने के कुल्ध ही घएटे बाद़ मित्रराष्ट्रों की सुग्रीम वार कौसिल (Supreme

War Council) की वैठक लन्दन में हुई । टुपहर में त्रिटिश परराष्ट्र विभाग से घोषगा ज्वाडकास्ट की गंयी जिसमें कहा गया कि त्रिटिश तथा फेग्च सरकारों ने नारवेजियन सरकार को श्राश्वासन दिया है कि नारवे पर जर्मन हमले को सामने रखते हुए यह निंश्वय किया गया है कि नारवे को पूरी सहायता दी जायगी। यह सूचित कर दिया गया हैं कि उनकी पूरी सहायता करते हुए युद्दमें पूर्叩ां भाग लिया जातयां। फफान्स के सहयोग से ॠ्रावइयक समुद्री तथा सामरिक कारवाई की जा रहीं है।

त्रिटिश ससुद्री तथा हवाई सेना ने उसी दिन बड़ी तेज़ीं के साथ जवानी कारवाई झ्रुरु की। जर्मन सैनिकों के साथ बहुत सी समुत्री तथा हवाई लड़ाइयां हुई। एक जगह समुत्री मुठभेड़ में त्रिटिश विध्वंसक 'ग्लोवर्म' को जर्मन छूजरों ने डुबा दिया। एक दूसरा विध्वंसक ‘गुरखा’ हवाई ग्राऋमसा से डुणाया गया। व्रिटिश हवाई सेना ने भी जवर्द्रुत्त चद़ला लिया। जर्मनी के २ हल्के कूजर कोलन और कार्लसरू डुचा दिये गये। जर्मन विध्वंसक भी डुचा दिया गया।

१० च्रमैल को सवेरे नारविक फोर्ड में एक भारी युद्द हुग्रा। व्रिटिश विध्वंसक जहाज़ी वेड़े के भ्रागे रहने वाले जहाज़ 'हंखटर' नें गांत लगांते समय कुन्ब जर्मन विध्वंसकों को देखा। "हेंटटर' प्रिटिश विध्वंसकों को उसका पीछ्छा करने तथा धेरने का


तत्काल अ्यदेश दिया। $\chi$ व्रिटिश विध्वंशकों ने पीष्छा किया और जर्मन विध्वंसकों को घेर लिया। जर्मन विध्वंसकों की सहायता समुद्री तट के छोटेटे बोटे तोप कर रहे थे। त्रिटिश कम्नान के लिये यह वड़ी साहस तथा हढ़ निश्व्वय की बांत थी कि बहुत से जर्मन जहाजों के बीच घुसकर वे युद्द करें औरंर वह भी उस समय जत्र जर्मन जहाजों की सहायता समुत्री किनारे के तोप कर रहे थे। टारपीडो के े्चाक्रमएा से '‘र्रए्डर' डूब गया। फ्लोटिला के अ्रागे का जहाज़ 'हार्डी' भी नप्ट हो गया। फई ध्राद्मी मरे। 'हाट्सपुर' को गहरी च्कति पहुंची तथा दूसरे विध्वंसक जहाज ‘होट्टाइल’ को भी थोड़ी च्चति पहुंची। ‘हाट्स्सपुर किसी, प्रकार पीछे लौट सका। एक जर्मन विध्वंसक पर टारपीडो का वार हुग्रा औौर अनुमान किया जाता है कि वह डूत्र गया होगा। ३ शिध्वंसकों को गहरी क्षति पहुंची। उनमें श्याग लग गयी। जर्मनी के ६ यातायात जहाज जिन पर घ्राक्रमए करने वाली फौज के लिये सामान लदा था डुन्रा दिये गये। जर्मनी के अ्रस्न शस्त्र पहुंचाने वाता जहाज भी बम से उड़ा दिया गया।

१३ श्रम्रैल को नारविक फोर्ड में फिर युद्ध हुन्या। जर्मन विध्वंसकों पर हमला करने के लिये त्रिटिश विध्वंसकों का मजवूत दस्ता तथा श्रन्य जहाज रवाना हुए। जर्मन जहाज़ो में से चार खाड़ी में डुबा दिये गये। ३ घौर जहाज नारविक १ళC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( $9 \uparrow ६)$

शहर के पीछ्छे एक दूसरे फोर्ड में जा ब्रिपे। ३ व्रिटिश विध्वंसक च्कतिम्रस्त हुए।

इस वीच नारवे वाले भी मुकाबले की तैयारी फर रहे थे । नारवे वालों की सहायता के लिये मिन्र राह्ट्रों की सेना भी तैयार हो रही थी। झोल्लो से हटकर नारवेजियन सेना ने हैमर तथा लिल हैमर में मोरचा कायम किया था। ये करवे श्रोस्लो के ऋमशः उत्तर और उत्तर-पश्रिम में हैं। जर्मन सेना श्रोस्लो से उत्तर की घ्योर बढ़ रही थी। इस जर्मन सेना का उद्देशय बर्गेन, स्टेवैस्खर तथा ट्राएडहाईम के जर्मन सेना से मिलना और सम्बन्ध कायम करना था।

घ्यमैैैल के मध्य में ट्राएडहाईम से $२ ० 0$ मील उत्तर एक बोटे से बन्द्रगाह नैमसास तथा लिल हैमर से द० मील उत्तरपश्रिम श्रान्दलसेन पर ध्रौर नारविक पर कज्जा करने के लिये मिन्रराष्ट्रों ने नारवे के फौजी अधिकारियों की राय से समुद्री सेना उतारी। मित्रराए्ट्रों ने हमला करने की अ्रपनी इस योजना को यद्यपि बहुत गुप्त रखने की कोशिश की लेकिन जर्मन गुप्तचर इतने कुशल थे कि उनकी प्रत्येक चाल का पता जर्मनों को तुरन्त लग जाता था। अान्द्लसेन से न्रिटिश, फेग्च, चेक तथा पोलिश सेना लिख हैमर की तरफ घढ़ी। यहाँ जर्मन सेना तथा विमानों ने नारवेजियन और मिन्रराष्ट्रों की सेना को वहुत कुन्ब नष्ट कर दियाया। उनके पैर उखड़ गये। नैमसास में मित्रराघ्ट्रों

की भौर भी श्रधिक ढुर्गति हुई। जर्मन विमानों ने उनके बन्दरगाह तथा शस्बागार श्रौर रसद सव कुछ्ध नश्र कर दिये। मित्रराष्ट्रों की सेना के नारवे में उतरने के एक हफ्ते के श्यन्द्र ही नारवे की तथा मिन्रराष्ट्रों की तमाम सेना छ्रिन्नभिन्न तथा घ्रठ्यवस्थित हो गयी। जर्मन बड़ी हढ़ता के साथ श्रागे बढ़ रहे थे। उनकी बढ़ी हुई सारी सेनाश्रों में सम्बन्ध स्थापित हो गया था केवल नारविक से सम्बन्ध का कायम होना बाकी रह गया था।

त्रिटेन की श्रेप्ट समुद्री सेना ने प्रयन्न किया कि नारवे की जर्मन सेना का जर्मनी से सम्बन्ध विच्छेद़ कर दिया जाय। जर्मंनी की छवाई सेना के सामने उनकी यह कोशिश एकदुम वेकार हो गयी। चेम्बरलेन ने यह स्वीकार किया कि जर्मन फौज एक दिन में $१ ० 00$ के हिसान से नारवे पहुंच रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हवाई-यातायंत जहाज़ों से युद्ध सामम्री भी श्रधिक पहुँच रही है। चहाँ तक कि छोटे ? टैंक तक इसी प्रकार नारवे पहुंचाये जा रहे हैं।

२ मई को जब रही सही सेना भी बहुत सी युद्ध सामग्री तथा मृत सैनिकों को छोड़ कर पीक्छे छट श्राई तो केन्द्रीय तथा दक्षिएी नारवे में मित्रराष्ट्रों ने युद्ध बन्द कर दिया। नारवेजियन सरकार तथा नारवे नरेश को जर्मन विमानों ने इस बुरी तटए भगाया कि उन्हें इङलैलड जाकर शरए लेनी पड़ी।

## ( 935 )

९ जून की अाधी रात थो जत नारवे वालों ने भी भ्रपने हथियार डाल दिये। युद्ध बन्द हो गया। उस दिन रविवार था।

केनल नारविक को छोंड़ सारा नारवे जर्मनों के कठ्जे में घ्यां गया। यहाँ मिन्रराट्ट्रों की सेना घंत्र भी मौजूद़ थी। $१ ०$ जून को फान्स की घ्रोर दनाव बढ़ने के कारएा उनको भी वहाँ से लौट जाना पड़ा । युद्द की श्रन्तिम श्यवस्था में त्रिटेन को २ विघ्वंसक, १ विमान ढोने वाले जहाज 'ग्लोरियस', तेल-घाही ‘ध्यायलपायोनियर' तथा यातायात जहाज ‘ध्योरमा' से हाथ धोना पड़ा।

जब हिटलर ने नारवे पर हमला किया था तन नौ सेनाध्यक्ष श्री चर्चिल तथा फेग्च प्रधानमंन्री श्री रेनो ने इसे सामरिक भूल कही थी। युद्ध के अन्त में मुसोलिनी ने मित्रराष्ट्रों की इस हारको दूसरा देरेढ़ानियाल बतलाया। गुमचर तथा पंचम घ्रंग के संरक्षएा में जलस्थल तथा हवाई सेना के परस्पर सहयोग का सामरिक इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं हुई । इसका यह एक बहुत ही ज्न्वल उदाहराए है।

नारवेलियन युद्द में इस हार के कारगा त्रिटिश सरकार की बड़ी फड़ी अ्याशोचना हुई। इसके फलख्वरूप १० मई को चेम्बरलेन को प्रधानमंत्री के पद से इरतीफा देना पड़ा श्रौर उनके स्थान पर विन्सटन चर्चिल इझलैखड के प्रधानमंत्री बनाये गये।

## उयारचां त्र्रध्याय -पस्विमी मोरचा-

ज्वाला मुखी के उद्यार की तरह हिटलर के विद्युत-गामी विमान हालैयड, वेल्जियम तथा फान्स पर दूट पड़े। हिटलर 2. की श्रहतक की विजय उसके इस युद्द के सामने तुच्छ मालूम होने लगती है। हालैखड, वेल्ज्ञियम और फान्स पर श्राक्रमए की एकही योजना वनाई गयी थी। एकही उद्देरय से प्रेरित होकर यह श्याक्रमएा किया गया था। इसलिये इन तीनों हमलों का बयान हम एक साथ करेंगे।

जर्मनी के सामरिक उद्देशय तथा उसके युद्ध प्राालि हिटलर के मस्तिष्क के श्राकस्मिक उपज मात्र नहीं थे बल्कि सन् १९१४-१५ के युद्ध में प्राप्त श्चनुभवों के अाधार पर कार्यान्वित किये गये थे। सन् $9 ९ 98-१ 5$ की योजना भी उस पुरानी तथा ऐतिहासिक शेलीफेन योजना (Scblieffen Plan) पर बनाई गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वेल्जियम की निम्न-भूमि से होते हुए फान्स को पश्विम से घेरना तथा उस पर पीछे से हमला करना था। इस योजना को और ठोस तथा विस्तृत बनाया गया। जर्मनी के सैनिकों की शिक्षा तथा मोर्चा-चन्दी इसी ढंग पर हुई। सन् १९२४ में विद्युत्वेग से यह योजना कार्यान्वित की गयी थी। किन्तु फौजी. श्रधिकारियों ने

पेरिस के उत्तर तरफ से बढ़कर भारी भूल की थी। शत्रु को हमला करने का मौका मिल गया था। मार्न की प्रसिद्ध लड़ाई में भी यही बात हुई। सन् १९४० में यह भूल नहीं की गयी। फेन्च सेना को पीछे से घेरने के लिये दन्निएा में बढ़ने से पहले नयी योजना के अनुतुसार हालैखड धौर वेल्जियम पर हमला करके उत्तरं-सागर तथा जमंनी से स्पेन तक के समुद्री तट पर कन्जा करने का लक्ष्य स्थिर किया गया था। नारवे और डेनमार्क पर जहाँ त्रिटिश अ्रपने पांव रख सकते थे जर्मनी का पहले ही कन्जा हो चुका था। इसलिये नीीन शेलीफेन योजना (Schlieffen Plan) के श्रनुसार हालैड्ड, वेल्जियम और फान्स के समुद्री तट पर पहले हमला करना जरूरी था। सन् १९४० के युद्द की घटनाश्यों का रुख वैसी ही रही।

युद्ध क्बिड़ने के समय से ही हालैएड श्रौर वेल्जियम पर जर्मन हमले की गरम झ्फफाहां उड़ रहां थीं। मित्रराष्ट्र जानते थे कि जर्मन सेना मैजिनो दुर्गपांत पर सीधे हमला करने के श्यवसर को श्रवश्य टाल देगी। इसके लिये वेल्जियम पर कब्जा होना जरूरी था। उधर जर्मनों ने सोचा कि पहले हालैएड पर कब्जा करना जरूरी है जिससे बन्द्रगाहों पर श्रधिकार हो जाय ताकि त्रिटिश सेना को पीछे से वार करने का मौका न मिले। घौर उधर इझछैएड पर हमला करने के लिये जमंनी को इन बन्दरगाहों में घपना हवाई तथा गोलावारी

करने का श्रहुा भी मिल जाय। जर्मनी को हमला करने के लिये श्र्वन वहाने की घ्यावर्यकता पड़ी। उसके प्रचार विभाग ने सहायता की। यह बतलाया गया कि जर्मनी के रूर पदे़श पर मित्रराष्ट्र हमला करना चाहते हैं तथा इस पदेश की रक्षा की ग्रावश्यकता है।

यह भ्याशंका की स्थिति श्रधिक समय तक चनी रही और कई बार यह खबर फैल गई कि हालैएड और वेल्जियम पर हमला हो गया। लेकिन वास्तविक ग्राक्रमएा १० मई को $३$ बजे प्रात:काल हुश्चा। जर्मनी की स्थल तथा वायुयान सेना ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के हालैएड, वेल्जियम ब्योर लक्जेमवुर्ग पर एक साथ ही हमला किया। हालैडड, वेल्जियम तथा फान्स के शह्रों पर एक साथ ही वमवर्षा भी शुरू हो गयी।

यह सूचित किया गया था कि पश्चिमी मोरचे पर सेनानायकत्व का काम स्वयं हर हिटलर करेंगे। जर्मन सेना को सम्बोधित करते हुए हिटलर ने कहा था-"३०० वर्षों से श्रधिक हुए, इङलै एड श्रौर फान्स के शाशकों की यही नीति रही कि यूरोप में किसी भी राष्ट्र का संघटन न होने पावे घौर न ज़र्मनी शक्तिशाली होने पावे। पश्चिमों मोरचे के वीर सिपाहियो ! श्राप लोगों का समय श्रा गया। श्राज जो यह् लड़ाई ह्रिड़ने जा रही है वह् ? हजार वर्षों के लिये जर्मनी के भविष्य का निश्चय करेगी।"

## ( १२२ )

दुनिया की अध्थिर घ्शवस्था देखकर यूरोष के सारे छोरोटे छोटे राह्ट्रों ने मोरचे बन्दी कर ली थी। फान्स की मोरचे बन्दी़ी प्रसिद्ध मैज्जिनों हुर्गणांत की जो स्विटजरलैखड में बैसिलिल ( Basle) के ठीक सामने से न्युवर्ग (Neuburg) तक ब्त्रर में राईन नदी के घांये तट पर फैली हुई थीं। तब ये पाँत $80^{\circ}$ ूूर्व कोन काट कर लॉंग्वी (Longwy) तक भी गयी थी । इस तरह लकजेमवुर्ग सहित सम्पूर्या जर्मन-फौकों सरहद को यह फाँत घेरे हुए थी। पूर्व में डंकर्फ तक भी यह पाँत फैली थी। इस तरह वेल्लियम से होकर होने वाले जर्मन हमले से भी बचाव की व्यवस्था थी।

वेल्लियम की मोरेचे बन्दी लांग्वी के उत्तर से लीज (Liege) तक औौर हालैखड में माल्रिध्यट (Maastricht) के दृन्चिए एल्वर्ट नहर (Albert Canal) से लगाकर एएटवर्ष (Antwerp) तक थी। हालैखड की मोरचेन्द़ी मास और येसेल नदियों के बांये किनारे जुुदर ज़ी (Zuider Zee) से मास नदी तक जहाँ बाढ़ शधिक छाया करती है, फैली थी।

जर्मन के हमले तीन तरफ से हुए। पहला हमला येसेल नदी की दद्धिए स्थिति मोरचेचन्दी तोड़कर मध्द वेल्लियम पर; दूसरा हाठँस के एक डुकरा शरत्वित जमिन होते हुए, मासके दक्षिए की मोरचेन्न्द्धी तोड़कर मब्य वेल्जियम पर तथा तीसरा लोंग्री से ड्रंकर्क तक फैल़ी हुई फे०्च मोरचेन्न्दी के विऱद्ध लकज़ेमवुर्ग पर। इस हमझे में एक खास चात यह थी कि हालैसड़ के कईई

हिस्सों में जर्मनी के हज़ारों छतरी सैनिक हवाई ग्रड्डों, पुल तथा वन्दररगाहों पर कब्जा करने के लिये उतर पड़े। घ्यधिकांश छततरी सैनिक हालैयड तथा त्रिटिश सैनिकों, किसानों तथा मजदूरों के भेश में थे। नारवे की तरह यहाँ भी जर्मनी के बहुत से एजेएट मौजूद् थे। इन एजेखटों की सहायता से जर्मन छतरी सैनिकों ने पहले ही दिन एम्सटर्डम, हेग धर राटर्डम पर कह्जा कर लिया था।

इस वीच हालैएड श्रौर वेल्जियम की सेना ने गहरा सुकाचला करना शुरु किया। इदलैखड घ्रौर फान्स से शीञ्र सहायता की पुकार की गयी। त्रिटिश श्रौर फेन्च सरकारें सहायता करने का श्राइवासन दिये ।

अ्रधिकांश लकजेमपुर्ग को जर्मन सैनिकों ने तुरन्त सौद् डाला। गहाँ की महारानी ( गैस्ड डचेज) तथा सरकार देश छोड़कर फान्स में भाग श्रायीं। लारी और मोटर पर सवार जर्मन फौजें प्रवल वेग से ध्रागे बढ़ गई और शीघही म्यूज नढ़ी के तट पर स्थित सेदान (Sedan) तक पहुँच गयी, जहाँ से फान्स की श्रसली मोरचेबन्दी श्रुरु होती है।

विभिन्न साधनों से युक्त पेट्रोल तथा बारूद से लदे औौर हथियारबन्द् सैनिकों से सुसज्जित जर्मन सेनाम्धों ने श्रभूत पूर्व तीव्रता से श्रागे घढ़ना डुरु किया। उनके भयानक मार के ध्रागे हालैएड धर बेल्जियम की पहली मोरचेबन्दी न ठहर
${ }^{\imath} \xi_{\text {CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri }}$

सकी। जर्मन सेना ने हालैएड की मोरचेनन्द़्ी को तोड़ येसेल नदी पर स्थित अर्नर्नहैम (Arriheim) से होकर हालैएड में प्रवेश किया। मध्य वेल्जियम के फाटक मास्त्रिर्ट (Mas:tricht ) को भी जर्मनों ने श्रपने श्रधीन कर लिया। मास्ट्रिश्ट के पश्विम म्यूज पर सामरिक महत्व के लिये श्रत्यन्त उपयोगी पुलपर उन्होंने कज्जा कर लिया। इसका प्रभाव निर्यायकारी हुश्धा। इससे जर्मन सैनिक न केवल हालैख्ड में प्रवेश करने में समर्थ हो सके बल्कि वे मध्य वेल्जियम में मोरचेन्द़ी की पिद्धली पाँत पर भी पहुंच गये।

हमले के २४ घसटे बाद लीज नगर की मोरचेन्द्री के मुल्य स्थान पर जर्मनों ने कढ्जा कर लिया और उधर हालैएड की सेना मास्ट्रिश्ट किले के टूटने के बाद पूर्व योजनानुत्रार मास घौर गेसेसेल नदियों के पीछ्छे हट गयीं।

१२ मई तक सम्पूर्ल पश्चिमी मोरचे पर हालैखड से लेकर उत्तरी फान्स तक युद्दका रूप उग्र हो गया। जर्मनी की हवाई कारवाई वड़े पैमाने पर ज़ारी रही। वेल्जियम की मुख्य मोरचेवन्द़ाएल्वर्टर नहर पर व्रिटिश धौर फेन्च सेना भी डट गयी थी। यह पहले कहा जा चुका है कि फेन्च इस्जिनियरों ने मेजिनो दुर्गपाँत के ढंग पर ही इस मोरचेन्दी को बनाय था।

१३ मई को उन कई फेस्च शहरों पर ज़र्मन विमानों ने गोले बरसाये जो शन्रु के युद्ध के श्रुड समभे जाते थे। म्यूज नदी

के पूर्व में समूचे नेल्जियम में लीज से लेकर सेदान (Sedan) तक गहरा टैंक युद्ध भारम्भ हुत्रु। खवर मिला कि जर्मनों के २ हजार भीष्या टैंक युद्ध में नियुक्त हैं। इतने टैक न्रिटेन और फान्स के पास कुल मिलाकर भी नहीं थे। जर्मनों की भयानक मार के बावजूद भी वेल्लियम में लीज़ का क्रिला शभी तक टिका रहा। लेकित जर्मनों ने किले को चारों छोर से घेर लिया औौर वेल्लियम सैन्य को किले के मीतर ही बोड़ कर बहाँ से वे उत्तरी फान्स की श्रोर बढ़े। दृक्षिए में जर्मन सेना फान्स में म्यूज नदी के किनारे लीज से सेदान तक पहुंच गयी। यहाँ मी भयानक लड़ाई हुई।

उसी दिन हालैयड की महारानी विल्देल्मिना, ऱाजकुमार घर्नहार्ड तथा राजकुमारी जुलियाना के साथ इंगलैखड पहुंची। इसके दूसरे ही दिन उच मंत्रिमएडल भी लन्द्दन चली छायी।

रार्डम तथा अन्य स्थानों पर उतरी हुई छतरी सेता से मिलने के लिये यंत्रों से सुर्सलित जर्मन फौज मध्य हालैखड से होकर गुजरी। विमानो द्वारा भीष्या गोलावारी किये जाने पर डच सैनिकों के पांव जबड़ गये। जर्मन फौज छ्रतरी सेना से जा मिली। २४ मई को ७ चजे शाम को हालैखड की सेना ने श्रात्म समर्पए कर दिया।

इस वीच, वेल्जियम में जर्मन सैनिक देश के मघ्य भाग तक श्रागे बढ़ते गये। लोवेन पाँत (Louvain ) पर प्रिटिश

## ( १२६)

फौज औौर जर्मनों में गहरी लड़ाई हुई। करीव करीच सम्पूर्ण मोरचे पर त्रिटिश फौज पर हमले हुए। दो ही दिनों के भीतर जर्मन टैकों की भयानक मार के ॠ्यागे विरोधी टिक न सके औौर जर्मन सेना म्यूज नदी को कई स्थानों पर पार कर गई और लोवेन और श्रुसेल्स पर श्रधिकार कर लिया। उत्तर शौर दक्षिए, सेदान के समीप जर्मनों ने डट कर हमला किया । वेल्जियम के सरहद के उत्तर पश्विम मैजिनो डुर्गपाँत को बढ़ाने के लिये वनी मोरचेवन्दी को उन्होंने छिध्र भिन्न कर दियाया। इस युद्द में विद्युत-गति सम्पन्न, भीषया शब्दृकारी जर्मन वमवर्षकों ने महत्तपूर्एं काम किया। २० मई तक जर्मन सेना फेन्च सेना पाँत को एफीत करके रेथेल (Rethel) तक पहुंच गयी। जर्मनों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ए वात केवल यही नहीं थी कि फेण्च सेना म्यूज नद़ी के पीछे तक हटा ढ़िये गये बल्कि यह भी थी कि म्यूज़ नदी के पुल बगैर टूटे इंनका कज्जा हो गया था। फेग्च सैनिकों द्वारा पुल को नष्ट नहीं किये जाने के विषय में बाद़ में बड़ा विवाद़ उठा। ग्यन भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कैसे यह पुल बिना नष्ट हुए जर्मन के हाथ में ग्रा गया। पुल का फाटक एक वार खुला औौर सारी की सारी जर्मन फौज फाटक से होकर श्रागे बढ़ी।

लेकिन झाशा के विरूद्ध जर्मन बढ़ाव दक्षिएा में पेरिस की तरफ नहीं हुई। फेग्च सेना नायक ने सोचा कि उन्होंने जर्मन

बढ़ाव को रोक ड़िया है लेकिन वरुतु: जर्मन चेनेल के बन्दूरगाहों की तरफ पश्विम की श्रोर बढ़ रहे थे।

१९ मई को मार्शाल फोश के प्रियपात्र जेनरल वेगां जेनरल गैमलिन के स्थान पर सारी मित्र सेना के सेनान्नायक बनाये गये। पश्चिम की श्रोर जर्मनों का बढ़ाव विद्युत वेग से जारी रहा। टैंकों के भीषएा युद्ध के पश्रात् जर्मनों ने ली चैटो ( Le Chatealu) तथा सेंट क्वेनटिन (St. Quentin) पर जहाँ फेन्च जर्मनों का गहरा मुकानला कर रहे थे फज्जा कर लिया।

जर्मन इस प्रकार तेजी से अ्रागे बढ़ते गये। २? मई को वे एवविले (Abbeville) श्रमीन्स (Amiens) तथा श्ररास (Arras) तक पहुँच गये। इससे वेल्जियम के मोरचे शेल्ट (Scheldt) पर स्थित मिंन्र सेना, और मुख्य फेनच सेना तथा रसड़ पहुंचाने के स्थानों से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। श्रनुमान लगाया गया है कि $\downarrow$ लाख सेना इस प्रकार वेल्जियम में घिर गयी।

२२ मई को मिन्र सेना ने उत्तरी फान्स तथा वेल्जियम में घिरी अ्रपनी सेना को मुक्त करने के लिये जर्मनों पर शक्तिशाली हमला करना प्रारम्भ किया। उन्हें इस प्रयन्न में केवल श्यांशिक सफलता मिली । फेच सेना ने भीषए युद्ध के पश्घात श्ररास (Arras) पर फिर कन्जा कर लिया। लेकिन एक दूसरे पांत

## ( १२5 )

पर जर्मनों ने फेग्च फौज की $९$ वीं टुकड़ी के सेना-नायंक जेनरल जिंरेएड (General Girand) को मय सहकर्मियों के पकड़ लिया।

युद्द की स्थिति म्रुन्न बहुत गम्भीर हो चली थी। लान्द्यों (Laon) श्रौर वेल्जियम-फेन्च सरहद के बीच घमासान युद्ध ब्छिड़ा था। यंत्रों से सुसल्जित जर्मन सेना ने श्रपनी चड़ाई जारी रखी। उनके साथ भारी भारी कूजर टैंक भी थे। कूजर टैंक, टैंक की रक्षा के लिये बने होते हैं। इन युद्धों में श्रधिकतर तोपें नहीं व्ययहार की गयी। जिससे फन्च खाई को छोड़कर खुला युद्द करने को विवश हो जावें उसके समस्त साधनों का उपयोग जर्मन कर रहे थे। ज्वालामुखी के उद्गार की तरह जर्मनों के हमले जारी थे। पहले दिन प्रवल वेग से चढ़ाई होती दूसरे दिन मोरचों का केन्द्री करएा तथा संघटन। दक्षिएा में सोम नदी के मोरचे पर तथा पश्चिम में शोल्ट पर फेन्च सैनिक श्रा डटे।
$१ ९$ मई को फान्स से भेजे गये ध्रसोशियेटेड प्रेस (संयुक्तराष्ट्र ध्यमेरिका) के एक तार में जर्मनों के लगातार हमले के कम का वर्खान इस प्रकार किया गया है-फनेन्च सेना जल्दी में खुद् बनाईं गयी खाइयों में घ्याश्रय ले सकती हैं जो केवल एक गज गहरी है। पत्थरों के पीछे श्रथवा माड़ियों में भी फेन्च सेना छ्दिपी हुई है। जर्मनों के तेज बढ़ाव के कारए

खुल्लम् खुल्ला युद्ध करने के लिये लाचार होने पर फेच्च सैनिकों को ऐसे प्रदेश में प्रारम्भिक सुकावला करना पड़ा जहां मोरचेन्द्नी अ्यभी श्रभी शुरु हुई थी। दुकढ़ो में विभाजित फेक्च सेना पर पहले जर्मन बमवर्षकों ने चम से, फिर हवाई मेशिनगनों से हमला किया। विमानों के हमले के चाद़ ही विस्यात "पैनज़ेन" टैंको की पांत एक साथ मिलकर हमला करती थी। इन विख्यात "पैनज़ेन" फौजी टुकड़ियों में ३०० से ४०० के बीच बड़े टैंक होते हैं। रही सही फेन्च सेना को भी ये साफ करदेती है। सौ सौ गज ऊंची श्राग की लपटे उठती हैं। ख्वयं जमीन में दाग करने वाले तेज हथियारों से विपन्न के सेना को काटती जाती है। जैसे जैसे टैंक के पहिये चक्र काटते हुए झ्रागे बढ़ते हैं वैसे वैसे मोटर, लारी श्रैर मोटर साइकिल से लायी गयी च्रगुए फौज की कतारें दहल जाती हैं। इस प्रकार कठजा किये गये स्थानों पर नाजी पैद्ल सेना तुरंत पहुँच जाती श्रौर उसकी उचित व्यवस्था करती है और टैंको धौर यंत्रों से सजित सेना और विमान श्रागे बढ़कर हमला करते हैं।

२४ मई को जर्मनों ने शेल्ट (Scheldt) पर मित्र सेना को फिर पीछे, हटाया और नदी को कई स्थानों पर पार किया। वे लिस (Lys) नदी तक बढ़ श्शाये श्रोर दूर्नेन (Tournain) में प्रवेश किये। त्रिटिश फौज ने बोलेन बन्दरगाह खाली कर
(. 3३० )

दिया। वोलेन को इस समय तक जर्मनों ने घेर लिया था और फेन्च सेना बोलेन के किले में घिरी हुई थी। दो दिनन बांद किला दूट गया शौर जर्मन सेना सेदान (Sed:n) से समुद्र तक फैल गयी। इस प्रकार वेल्जियम में व्रिटिश फौज पूराँतया घिर गयी।

जर्मनों के चंगुल में कस जाने पर त्रिटिश सेना के सामने अपने को बचाने तथा फिर त्रिटेन पहुंचने के सिवा श्रौर कोई रास्ता नहीं रहा । मिन सेना के हाथ में केग़ल भ्रोस्टैएड और डंकर्क बन्दरगाह रह गए। २७ मई को वेल्जियम में घिरी त्रिटिश सेना तथा मेंच और वेल्जियम सेनात्रों पर भीषएा हमला हुन्या। उधर ज़र्मन हवाई सेना ने डंकर्क तथा चैनेल के जहाज़ों पर गहरी गोला वारी गुरू की।

२亏 मई को स्थल में अधुरुनिक युग के सर्व श्रेष्ट शक्ति के विरुद्ध १९ दिन कें भीषएा युद्ध के पश्वात वेल्जियम नरेश लीयोपोल्ड ने अ्रात्म समर्पया किया तथा उनके हुक्म से वेल्जियम की सेना नें हथियार डाल दिये। उन्होंने व्रिटिश और फे०च घ्रधिकारियों के पास ७२ धएटे पूर्व युद्ध जारी रखने में अ्रपनी अ्रसमर्थता की सूचना भेज दी थी। वक्तन्त्य में उन्होंने चह बतलाया था कि घ्रपनी सेना को बर्वादी से बचाने के लिये मैं ने ऐसा किया है।


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( $3 ३ ?$ )

\% सम्राट लीयोपोल्ड के इस ग्रात्म समर्प्राए ने वेल्जियमस्थित व्रिटिश और फेन्च फौज को कहीं का न रखा। ये सेनायें करीव करीव पूरी तरह घिर गयी थी। वे वड़ी छ्रसहाय घ्यवस्था में पड़ी हुई थीं। छ्ररक्षित सेनाके उत्तरी चाजू की श्रोर बढ़ती हुई जर्मन सेना ने श्रोट्टेय्ड पर कब्जा कर लिया और वह विमानों से भीषएा गोला वारी करती हुई डंकर्क की तरफ बढ़ी । इंगलैएड लौट जाने के लिये केवल एक यही बन्दृरगाह त्रिटिश सेता के हाथ में बच रहा था।

त्रिटेन के सामारिक युद्ध के इतिहास में डंकर्क में त्रिटिश सेंना ने लो वीरता से जर्मनों का मुकाबला किया था वह सर्वदा स्वर्नाक्षरों में चमकता रहेगा। किले पर करींत्र ३ हजार व्रिटिश सैनिकों का कन्जा था जिनको श्रात्मसमर्पएा के लिये दोो घएटे का समय दिया गया था। लेकिन उन्हें दो दिन तक उसके लिये रुकना पड़ा। ३ हजार त्रिटिश सैनिकों में से केवल ४० सैनिक बचे। लेकिन ध्यपनी वीरता तथा ल्याग से उन्हांने ३ लाख व्रिटिश सेना को जर्मनों द्वारा हत्या किये जाने से बचा लिया।

३१ मई को डंकर्क वन्दृरगाह से त्रिटिश और फेन्च फौज़ों ने रातोदिन जहाज पर चढ़ना च्रारम्भ किया । युंद्ध में शत्रु की मार के समत्त्त वीरता पूर्वक पीछे हटते
§
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( १३२)

जाना श्रैर साथ ही जहाज पर चढ़ते जाना चहुत ही कठिन कार्य था। फिर तोपखानों के मुह के सामने तथा बमवर्षक विमानों के नीचे से यह काम ध्रौर भी सुशिकल हो जाता है । त्रिटिश सेना ने सामरिक, समुद्री तथा हवाई सैनिकों की सहायता से यह काम बड़ी धीरता तथा वीरता के साथ किया । जर्मन हवाई जहाजों ने इस सेना को वर्वाद़ करने का भरसक प्रयत्न किया । यचपि क्षति बहुत काफी हुई फिर भी जितनी ताकत लगा दी गयी थी उसकें मुकान्नले च्तित कुछ्छ च्रधिक नहीं हुई। वेल्जियम के घेरे से मिन्र सेना का वापिस ञ्राने का काम रात दिन जारी रहा । इससे त्रिटिश जहाजी ताकत का प्रभुत्व प्रमारित हो गया। इस कार्य में फेग्च समुद्री वेड़े भी सम्मिलित थे ।.

हालैएड औौर वेल्जियम की लड़ाई में विजयी होने के पश्चात जर्मनों ने श्रपना ध्यान फान्स पर केंन्द्रित किया।

2 जून को प्रात: काल जर्मनों ने टैंको, तोपखानों, पैद़ल सेना तथा विमानों से लैस होकर फेन्च राजधानी की तरफ बढ़ने के लिये पश्विम में दूसरा जनर्दर्त्त हमला किया। 30 लाख जर्मन सेता इसमें लगायी गयी थी। उस में द० डिवीजन सेना औ्रौर ? 000 टैंक थी । फान्स के युद्ध को ‘घोर नरक (Inmense Hell.) कहा जाता है। फेन्च सेना

## ( 333 )

घ्रं एक दूसरी चेत्र पर मोरचाबन्दी कर ली थी जिसे, उनके सेनापति के नाम से, प्रसिद्ब "वेगाँ पाँत" कहते हैं। ये पाँत समुद्र वट स्थित अाधभिल (Abbeville) से लेकर, सोम श्रौर ध्राइलेट नदियों के बाँये तट पर से होते हुए पूर्व में माजिनों पाँत तक फैले हुए थे। ६श्रौर ७ जून को युद्ध का रूप बड़ा भयंकर रहा। 5 जून को जर्मनों ने दूसरा भीषया धाक्रमए किया जिसमें सशख मोटरारूत़ डिवीजन तथा २० ताजे पदातिक डिवीजन सम्मिलित थे। सोम-एलेथ ( Nomme-Atleche) मोरचे पर बहुत भारी लड़ाई हुई। साथही इंगलैएड पर भी विस्तृत च्हेत्रों में हवाई धावे हुए जिसके फल स्वरूप इंगहैएड से चच्चों को हटाया जाना प्रारम्भ हुच्खा 19 जून को जर्मनों ने ःपने घक्रमएा को श्रौर भी उग्र वना दिया शौर वड़ी भयानक लड़ाई हुई जिनमें और भी नये जर्मन सैनिक और टैंक लगाये गये।

छठें दिन के युद्ध के बाद एक फेण्च सैनिक ध्रधिकारी को चह सूच्चित करना पड़ा कि स्थिति बड़ी गम्भीर है। उत्तरी युद्ध च्केत्र में जर्मनी की मुख्य सेना ने फेन्च सेता पर प्रवल प्रहार फरना शुरू किया। सेना तथा युद्ध सामग्री में मित्र सेना जर्मनों की श्रपेक्षा चहुत कम थी। ज्ञुसेल तथा रेथेल के युद्ध चेत्र से वे शीघ्र पीछे हट गये । युद्ध हैत्र का शीघ्रता के साथ

## ( १३४)

विस्तार होने से मुकाबला करना भी कठिन हो रहा था। जर्मन सेना की अं $\begin{aligned} & \text { अली पाँत त्रिटिश दृत्ते को मुख्य सेना से अ्यलग }\end{aligned}$ करती हुई सीन तक पहुँची। जर्मनों का प्रहार इतने वेग से हो रहा था कि नई सेना तथा नयी युद्ध सामम्री के पहुँचते रहने पर भी मित्र सेना जर्मन बढ़ाव को रोक न सकी। रोयेन से वर्नान तक जाने के सिये अन्होंने पुल बना लिया। के दक्षिएां में एवरो (Evreux) तक पहुंच गये। इस बीच जर्मन फौज का बीच का भाग भी मार्न नदी़ के किनारे "मो" (Meaux ) तक पहुँच गया। श्रन वे पेरिस को श्रद्द्धगोलाकार के रूप में घेरे हुए थे। पेरिस का युद्ध ३ दिन तक इतने भीषएा रूप में चलता रहा कि जितना पहले कभी नहीं सुना गया था। जर्मन सैनिकों की संख्या १२ लाख तक पहुंच गयी थी। इसमें १३० डिवीजन थे ।

१० जून को इटली ने भी इङलैलैड और फान्स के विरूद्ध युद्ध की घोषएा कर दी। पीछे से इस प्रकार वार होने से फान्स की दुर्देशा और भी बढ़ गयी।

जर्मनी से वराबर नई फौज तथा नई युद्ध सामग्री पहुँचते रहने के बावजूद तीन श्योर से घिरे पेरिस की हालत चड़ी नाजुक हो गयी। १३ जून को गह घोषित किया गया कि पेरिस श्रर्रत्तित तथथा खुला हुन्त्रा है। ऐसा करने का उद्देश्य पेरिस की कला तथा उसके प्रासाद शौर भवन को नष्ट होने से बचाना था।

सरकार तथा फान्स का बैंक पेरिस से हटकर "ट्दू" के पास चला श्राया।

इस बीच पूर्व में दूसरा विकट युद्ध छिड़ा हुन्घा था। जर्मनों ने रीम्स पर कन्जा कर चुकने के चाद़ लोश्भर मार्न (Lower Marne ) में सेंट डिज्ञियर (St. Dizeir) की श्रोर वढ़ाव की। उनका उद्देश्य फान्स के उत्तरी-पूर्व युद्द च्चेत्र में विजय पाना था धौर इस तरह से माजिनों पाँत को पीछे से दवा लेना था।

१४ जून को प्रातःकाल विजयी जर्मन सेना ने पेरिस में प्रवेश किया। १९१४ का उनका खम श्राज सत्य हुत्ञा। टैंको च्रौर यंत्रारूढ़ सेनाश्रों ने वैएड बाजे के साथ नगर में प्रवेश किया और ‘चैम्पस एलिजी' के पास चल कर 'श्रज्ञात सैनिक' के प्रति सम्मान प्रदर्शन किया।

१४ जून को फ़च्च मैजिनो पांत के लिये दक्षिएा तथा उत्तर से खतरा उत्पन्न हो गया। उत्तर से बढ़ती हुई जर्मन सेना ने लोग्र्ररमार्न के चेलाँन्स (Chalans) पर कब्जा कर लिया। अ्रन्न खतरनाक जर्मन सेना वर्डून के लिये दन्निए की तरफ बढ़ी। दक्षिएा से बढ़ती हुई इटालियन फौज का उद्देशय जर्मन फौज से मिलना था ताकि मैजिनो पांत इटली और जर्मनी की सेनान्यों के घेरे में पड़ जाती।

१ऐ जून को फान्स के मध्य भाग में जर्मनी का विकट बढ़ाव प्रारम्भ हुश्षा । जर्मन फौज लोश्ररमार्न में. शोमों (Chau-
mont ) "ंक पहुंची। युद्ध हिड़ने के समय से लेकर ₹चतक जर्मनों ने मैजिनो पांत पर सीधा हमला नहीं किया था। मैजिनो पांत की कुद्ध तथा गरजती तोपों की गोलावारी के वीच जर्मनों ने श्रलसास (Alsace) में राउन नदी को पार किया। दूसरे दिन, स्विटजरलैएड की सीमा पर मे (Gray) प्रान्त में विद्युत वेग से घढ़ती हुई तथा राउन नदी को पार करने वाली जर्मन सेनाह्धों से घिरी जाने के कारएा फू न्च सेना ने मेज्जिनो पांत का परित्याग किया। इटालियन सेना पीडमान्ट से श्रौर जत्तर तरफु घढ़ी।
17. $२ \%$ जून को फान्स में दूर्स (Tours) नामक स्थान पर मित्र्राष्ट्रों के सुप्रीम युद्ध कौसिल की बैठक हुई जिसमें फेन्च जनता की श्रोर से श्री रेनो ने श्रमेरिका से सहायता की ग्रपील की। प्रेसिडेएट रुजवेल्ट के इनकोर करने पर रेनो ने इस्तीफा दे दिया श्रौर मार्शाल पेताँ ने एक दूसरा मंत्रिमयडल बनाया। 30 जून को प्रातःकाल फान्स ने जर्मनी से युद्ध बन्द्र करने का और सन्धि के बारे में प्रत्ताव किया। लेक्किन त्रिटेन ने युद्ध जारी ही ऱखने का निश्रय किया । चर्चिल ने भाष्या में गरजते हुए यह घोषित किया कि जचतक हिटलर दुनियां से उठ नहों जाता तबतक युद्ध जारी रहेगा।
5. न्युतिख में 35 जूनन को हिटलर और मुसोलिनी के वीच परामर्श हुध्धा जिसमें सन्धि की बातें तय हुई। २? जून को

हिटलर ने फ़्च प्रतिनिधियों को; कैम्पेन के उसी एतिहासिक जंगल में रेलके उसी डच्वे में, जिसमें $१ ९ 9 \rho$ में मार्शल फोश ने जर्मन प्रतिनिधियों को सन्धि की शर्तें दी थी, सन्धि की शर्तें दी । शतें देने के पहले हिटलर ने कहा-"नीरता पूर्या सुकाचले के बाद फ़जच्च सेना परास्त हुई है तथा उसने श्रातमसमर्पए किया है । फ़ेच्च राष्ट्र को जर्मनी निर्लज्ञतापूराए शर्तें नहीं देना चाहता। लेकिन एक शर्त तो यह जरूर रहनी चाहिये कि व्रिटेन के विरद्ध युद्ध जो जर्मनी पर जव्र्दस्ती लायी गयी है जारी रखते के लिये जर्मनी को सभी सुविधायें दी जायँ ।" मार्शल फोश का उदएड तापूर्ण तथा कटु वर्ताव तो पाठकों को स्मराए होगा जिस की चर्चा हम पहिले कर चुके हैं। उसकें मुकान्ले में हिटलर का व्यवहार कहीं म्रन्छ्छा समभना चाहिये ।

२२ जून को साढ़े चार बजे संध्या काल में सन्धिपन्न पर जर्मनी च्रौर फान्स के हस्ताक्षर हो गये। फन्च प्रतिनिधिमएडल तन इटली रवाना हुऐ। २४ जून को सात बंज कर ३ऐ मिनट पर इटली ध्रौर फान्स के बीच सन्धि हुई.। सन्धि की शर्तों के श्रनुसार जेनेवा से टूर्स के उत्तर तथा दृच्चिए पश्विम में दूर्स से लेकर स्पेनिश सरहद तथा समूचे फान्स पर जर्मनीं का कन्जा हो गया। इस तरह फान्म का समस्त उत्तरी और पश्विमी समुद्री तट जर्मनी के कन्जे में शा गया जहाँ व्रिटेन के विरुद्ध युद्ध करने के लिये वह धपने श्रहु बना सकता है।

दक्षिएया की समुन्री तट पर श्रन्न भी फेनच का ही अ्याधिपत्य है। इटली औौर फान्स का सरहद इस प्रकार निर्द्धारित हुग्चा :-दोोनों देशों के बीच $१ \% ०$ मील का रकवा रखा गया जिस में सामरिक कारवाई नहीं की जायरी। दृक्षिया में फेश्च ससुद्री तथा हवाई सेता का श्रडुा दूलोन से भी श्रपनी सैनिक सामम्री फान्स को हटा लेनी पड़ी। शर्त यह् भी था कि फान्स श्रपने सारे बड़े विमान बाहर से वापस बुला लेगा।

श्रधिक्टत प्रदेशों में जर्मनों ने स्थानीय सरकारों को फेग्च जनता के श्रधीन ही रखह्दोड़ा ताकि जहाँ जैसी जरुत हो वहां जर्मन सैनिक श्रधिकारियों की मदद़ लेकर शासन करें। फान्स के उपनिवेशों के सम्बन्ध में भी रर्ते तय हुई।

यूरोपियन महाद्वीप में इस प्रकार स्थल युद्द का श्रन्त हुग्रा जिसमें हिट्लर का स्थान बहुत ऊंचा और हढ़ हो गया। स्थल में भान्स सव राष्ट्रों से बढ़ चढ़कर ताकतवर समभा जाता था। लेकिन केवल एक महीना और १० दिन- के श्न्द्र्र ही वह कुचल दिया गया। १५ दिन के श्रन्द्र वेल्जियम फान्स और त्रिटेन की सम्मिलित सेना नप्ट होते होते बची। हालैएड केवल २ दिन के युद्द में हार गया।

मित्र राष्ट्रों पर अ्याफत श्राई। उनमें कई का नाश भी हुश्रा। पर ब्रिटेन की रिथति पूर्वचत रही। मार्शल पेताँ के मंत्रिमएडल को ख्वीकार करने से उसने इनकार कर दिया। न्रिटिश

राजदू -रोनाल्ड कैस्पवेल फान्स से ज्रिटेन चले भ्वाए। घ्रपने जोशीले भापए में चर्चिल ने ऐलान किया कि त्रिटेन युद्ध तभी बन्द् करेगा जब दुनिया से हिटलर की शाक्ति ंठ जायगगी।

शब युद्द का अगला श्रध्याय प्रारम्भ हुआ जिसमें इंगलिश चैनेल की एक श्रोर पेट न्रिटेत श्रोर दूसरी घोर नाजी जमनी के बीच भयंकर लड़ाई ग्रुू हुई।

## बारवांह स्रध्याय <br> -जर्मन युद्ध शौली -

सन् $9 ९ 9 ४$-१丂 के युद्ध में जर्मनी की हार जर्मन सेना के लिये प्रच्छन्न रूप से बरदान सिद्ध हुश्रा। हारकर चुपचाप बैठ जाने के घद़ले जर्मनी के फौौी विभाग ने हार के काराणों पर घ्रपना ध्यान केन्द्रित किया तथा उन्हें दूर करने के लिये उपाय सोचने लगा। गत महायुद्ध में जर्मन सेना ने एक महाभूल की थी। उसने यह नहीं सोचा था कि चैनेल के बन्द़रगाहों से उनपर पीछछे से हमला हो सकता है। हमला होने पर जर्मन फ़ौज शीघतया पीछे भागने लगी। रूस के समाप्त हो जाने पर उन्होंने मिन्र सेना पर वार करना प्रारम्भ किया लेकिन मिन्र सेना की मोरचेनन्द़ी नहीं दूट सकी और जर्मनों को मन चाहा फल नहीं मिला। उस हार का कारा था मित्र सेना की नई मोरचेनन्दी -खाइयां।

सन्त $१ ९ १ \square$ के विजय के पश्चात् फान्स ने श्रपना ध्यान खाइयों की तरफ लगाया। कैप्टेन लिडेल हार्ट (Captain Liddel Hart) ने एक नया सामरिक विचार का प्रचार किया जिसका निर्गाय यह था कि घ्याक्रमयकारी सेना के विरुद्ध श्रपनी जवर्द़्त्त खाइयों में मोर्चावन्द़ सेना विजय पा सकती

है। इस सिद्दान्त को ख्वीकार करते हुए फेन्च मिलिटरी एकडेमी ने खाइइयों से लड़ने के ढंग का विस्तृत ध्रध्ययन किया जिसका परिएाम ध्रन्त में मैलिनो पांत के रूप में सामने पकट हुग्या।

जर्मन फौजी दृ्तर ने श्रपना ध्यान गुद्ध के इस नये ढंग पर केन्द्रित किया। गत महागुद्ध के बाद् जो उसे कुचल दिया गया था तथा श्रसमर्थ चना दिया गया था उसका शिकार होना उसे पसन्द् नहीं 尹्राया। वह खाईयों की इस मोर्चेनन्दी की कुंज़ी दूढ़ने लगा जिसके परिएाम स्वरूप युद्ध करने की नयी टैफ-रौली तथा स्थल सेना के साथ साथ बमवर्षक विमानों द्वारा बम और गोले वरसाये जाने का नया तरकीव का अाविष्कार हुन्च्रा। छततरी सेना इत्यादि श्रन्य नयी सम्भावनाश्र्रों की श्रोर भी जर्मन फौजी विभाग का ध्यान गया।

शेलीफेन योजना (Schlieffen Plan) को परिष्हृत तथा परिवर्द्धित रूप देने के अतिरिक्त जर्मनी यांत्रिक युद्ध की सम्भावना पर भी विचार करने लगा। इसका भी श्रनुसन्धान प्रारम्भ हुग्रा। इसमें काफी सफलता मिली धौर इसका पूरा पूरा उपयोग हुछा। उदाहरा के लिये यह कहा जा सकता है कि नारवे के युद्ध कागड पहिले से ही विचार कर लिया गया था श्रैर एक विपेश प्रकार की हल्की तोपों का उपयोग किया गया था जो कि एक साथ टैंक-वेधी, विमान-वेधी तथा मैदान में काम

अ्राने लायक नये प्रकार के तोप थे। इन हल्के त्रिविध उपयोगी तोपों से जर्मनों को युद्ध में बहुत सहायता मिली। टैंक का ध्राविष्कार पहले त्रिटेन और फान्स ने किया था। लेकिन इसका पूरा पूरा लाभं जर्मनी ने उठाया। खाइयों की मोरचेबन्दी को ध्यान में रखते हुए इसको और परिवर्द्धित किया गया।

पश्विमी युद्द च्तेत्र के तूफानी हमले में वमरर्षक विमान, टैंक औौर छ्छतरी सेना का संयुक्त प्रयोग हुग्रा था। मित्र सेना की मोरचेचन्द़ी को उन्होंने तोड़ दिया। मित्रराट्रों के उन यातायात सम्बन्धी तथा सैनिक अ्रहुों पर हमला कर के उन्होंने मिन्र सेना के संघटन को द्विन्न भिन्न कर दिया जहाँ से उनका हमला करने का इरादा था।

लम्बी मारवाली तोपें, जिन्हें वमवर्षक चायुयानों का सहयोग प्राप्त था, इस बार शन्रु सेना की श्रोर जितनी दूरी तक गोलावारी कर सकती थी उतनी दूर गत युद्ध में नहीं कर सकती थी। विमान वेधी तोपें श्रधिक भारी होने के काराए शीघ हटते बढ़ते रहने की स्थिति में लाभदायक नहीं सिद्ध हुए। घ्यव तो घह्र प्राय मान लिया गया है कि युद्बन्तेत्र में वमवर्षा करने वाले विमानों से रक्षा के लिये ज़्रमीन पर स्थित किसी भी प्रयन्न के पूर्एतया सफल होने की सम्भावना नहीं है।

म्यूल से सोम की झ्रोर वढ़ते समय बमवर्षकों के सहयोग

## ( श४३ )

से जर्मन टेंको ने घत्यन्त महत्व पूर्ण कार्य किया। उनके इस कार्य को देसकर टैंक के आविष्कार कर्ताश्यों को भी अार्थर्य हुश्रा होगा जिन्होंने शायद इसका अनुमान भी न किया था।

लोंगवी (Longwy ) से उत्तरी सागर तक़ बहुत दूर तक फैली़ी हुई एक ठढ़ी मेढ़ी गम्भीर लाई वनी हुई है जो टैंको के मार्ग में सवसे बड़ी वाषा है। इसके पीछे की छोर लकड़ी के बहुत मजबूत टैंक निरोधक खम्भें बने हुल हैं जो शत्रु के बड़ाब को पहले ही रोक दें। खाई के हर मोड़ पर टैंकवेधी तोपें लगी हुई हैं।

किन्डु गह खाई भी टैंको को श्रागे बढ़ने से रोक न सकी। सब रोंदने वाली टैंको की पहला जस्ता को, जा टैंक सेंना के भागे भागे थी, श्रवइय बहुत क्षति उठानी पड़ी। किन्दु ये पहली पाँत के क्षतिप्रस्त टैंक ही बहुत काम के सिद्य हुए। इनके आगे होने के कारए पीच्छे के जर्मन टैंकों पर टैंकन्वेधी तोषों के गोलों का कुब्ब भी घ्रसर न पड़ा। इन टैकों के साथ साथ झस्थाई पुल (Plank bridge) भी रहते थे। इनके सहारे टैंको ने खाई को पार कर लिया। कुब टैकों के साथ पैदल सेनाकी शास्साबों से सुसलित गरती टुकड़ियाँ भी थीं जिनके पेंसिल के श्राकार की बनी डाइनमाइट चार्ज (बस की तरह वना विस्फोटक यंत्र) भी थे जो टैक विरोधक खन्मों को उड़ाकर

जमीन को बराबर कर देते थे। बहुत बड़े बड़े भयकंर टैंको के सामने मामूली अ्यवरोधक कुष्छ चीज ही नहीं थे। ये उन सक्भों अ्राढ़ि से होकर भ्रासानी से गुजर जाते थे। साथ ही वे रास्ते की खाइयों को वहुत क्षति पहुँचा देते थे।

इन सव प्रयन्नों में जर्मनी को कम हानि नहीं उठानी पड़ी होगी। पहली वार उसे अ्रपने सैकड़ॉं टैंक गवाने पड़े होंगे। किन्तु पहले हानि उठाकर बाद़ को सफल ही हुए। एक बार उन घ्यवरोधक खाइयों को पार करने के बाद जर्मन टैंको ने श्रपना विनाश कारी कार्य श्रौर तेजी से शुरू किया। इन टैंको में युद्धालों के पुरजे रखे रहते थे और ये सड़कों के किनारे वने पेट्रोल के पम्पों श्रैर गोढाामों से पेट्रोल छ्छीनते थे। टैंक-दृस्तों ने एक एक दिन में शन्रु के र० मील क्षेत्रों पर कठ्जा किया और शन्रु को ॠ्रपार क्षति पहुँचाया।

जर्मनों के बढ़ाव की तीसरी आ्याश्यर्य जनक जात उनकी छतरी सेना का उतारना है। यह कहना कि छतरी से उतरना केचल एक तमारो की बात है, गलत सिद्य हुन्रा है। यद्यपि फान्स में सैकड़ों छ्छतरी से उतरे जर्मन पकड़े गये पर उन्होंने बहुत कुन्ब काम भी किया था । वे टैंको के साथवाले वमवर्षक वायुयानों को इशारे करते थे, और वहां की जनता में कायरता तथा श्यातन्क के भाव फैलाते थे। इस सम्बन्ध में सबसे श्रच्छी उदारहाया राटर्डम का है जहाँ बहुत से बड़े बड़े CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

## ( 38\% )

वाग्युयानों से बहुत घड़ी सेना उतर पड़ी और शन्तु से घिर कर भी हवाई भ्रडुे पर कजजा करके कई ढ़िनों तक उसकी रक्षा करती रही।

जर्मन की इस युद्ध-शैली में ग्रपन्यय बहुत होता है ग्रौर श्रपने शन्णु को शीज्र पराजित करने के लिये जान बूक्फ कर श्यपने बहुत से टैंक, वायुयान श्रौर शिक्षित सैनिकों का नाश करना पड़ता है। यह शैली तभी सफल हो सकती है जव घ्यपने पास साधनों की कमी न हो धौर कमी पड़ने पर भी लगातार प्राप्त होती रहे।

फान्स में श्रन्तिम और पूर्ए विजय के लिये जर्मनी ने च्रपनी सं कुल्ब खतरे में डाल दिया था। इसमें उसे सफलता मिली। लम्वे और लगातार युद्ध में इस तरह सफलता की कम श्याशा रहती है। इस ढंग के युद्ध में शन्रु यदि बहुत दिन तक श्रड़ गया, जैसा कि गत महायुद्द में हुग्रा था, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। फान्स का पतन हो चुका है, किन्तु त्रिटेन श्रपने श्रपार साधनों, फौजों और उत्पादक़ विरेसज्ञों के साथ पूर्ववत हढ़ है। इस प्रकार श्रव बरावरी का युद्ध चल रहा है जिसमें बहुत दिन लगेंगे शौर जिसके लिए जर्मनी बहुत डरता है औौर ₹्रधिक दिन तक लड़ने के साधन भी उसके पास तैयार नहीं हैं।

SRI JAGADGIJRU VISHVAR ADHYA JNana Simhasav J vanamandir LIBRARY,
Tangamwadi Math VARANAS: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGanaotri

(


[^0]:    CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

