तिलका गांजी आणनलपुए विएववियालय एवं युंगेर किष्वविक्यालय कें लिए न.- -1 गी पेपर

## $100 \%$

लुणिएवत जापध्या
का गाध्यग


## GUESS


a holorram Sviokar


## 2020

# B.A. PART - I <br> ECONOMICS-I 

(HONOURS)

## $\sqrt{r a}$ ALKA Publication PATNA

## ALKA GUESS PAPER

With Solved Objective Type Questions
University Exam. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Economics-I (Hons) Micro Economics B. A. PART-I

FOR
T. M. BHAGALPUR UNIVERSITY
\& MUNGERUNIVERSITY

प भागलपुर विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर
口. विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर
प दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर

- विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गये प्रश्न (Question Bank)

\section*{| Nas: | Alka Publication |
| :---: | :---: |}

Patna, Munger

## विषय-सूची

*भागलपुर विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर
विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर (Verious Objective Type Question)

## दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर (Long type Question Answer)

Q. 1. उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से यह स्पष्ट कीजिए कि उपभोक्ता किस

प्रकार संतुलनावस्था प्राप्त करते हैं। Explain how the consumer attains equilibrium in terms of Indifference curve analysis.
(V.V.I.-Exam. 2012, 2014, 2018)

अथवा, तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्तो संतुलन की विवेचना कीजिए। (discuss consumer's equilibrium with the help of indifference curves.) अथवा, मार्शल तथा हिक्स के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की क्या दशाएँ हें?
(What are the conditions of consumer's equilibrium according to Marshall and Hicks.)
Or , बाज़ार में उपभोंक्ता के आचरण के अध्ययन के लिए और उपभोक्ता की संतुलन की प्राप्ति के लिए मार्शल की सीमान्त उपयोगिता विंधि की अपेक्षा हिक्स
Q.2. उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं ? परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए । What do you mean by Production Function? Explain the Law of Variable Proportions. (V.V.I. Exam. 2014, 2018) Or , परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए । क्या यह नियम केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है ? I Critically explain the marginal productivity theory of distribution.
Or, वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
(Examine the marginal productivity theory of distribution.)
Q.4.पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत किस प्रकार कीमत निर्धारित की जा

Or , एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार मजदूरी निर्धारित होती है ? Or , पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। (How are wages determined under perfect competition? Explain with the help of diagram.)
Or, मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करें। (Explain the Modern theory of wage.)
Q. 5. कल्याण अर्थशाला में पैरेटो के सिद्धान्त की आलाचनात्मक समीक्षा करें।
(Critically examine Parato's theory of Welfare Economics.)

Or , पेरेटो मानदण्ड की सविस्तार व्याख्या करें।
Or , प्रतियोगी बाजार में पेरेटो द्वारा निर्धारित सवोतम संयोग की शत्तै बतलाइये। Q. 6. लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करें। किस प्रकार सभी साधनों की आय पर यह सिद्धान्त लागू किया जाता है ? Explain the Modern Theory of Rent. Show how it can be applied to all sacte" incomes.
(V.V.I.—Exam. 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018)

Or, Outline the Modern Theory of Rent. लगान के आधुनिक सिद्धान्त का आकलन करें ।
Q. 7. औसत लागत वक्र सामान्यत: 'U' आकार के क्यों होते हैं ? दीर्घकालीन लागत

वक्र अपेक्षाकृत फैले हुए क्यों होते हैं ? Why are average cost curves generally 'U' shaped? Why are long period average cost curves flatter?
(V.V.I_Exam: 2013,2015,2018) अथवां, किसी फर्म का औसत लागत वक्र U-आकार का क्यों होता है? क्यां औसत लागत वक्र के आकार पर समय का कोई प्रभाव पंड़ता है ?
(Why is the average cost curve of a firm U-shaped? Does time bring any effect upon the shape of the average cost curve?).
Q.8. Is the nature of economics related to Art or Science ? Explain.

अर्थशास्त्र की प्रकृति कला से सम्बन्धित है अथवा विज्ञान से ? उल्लेख करें ।
(Exam. 2016)
Q.9. Explain the conditions of Consumer's Equilibrium with the help of Indifference Curve.
तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों का उल्लेख करें।
(Exam. 2016)
Q.10.Discuss the Law of Variable proportions.

परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विवेचना करें ।
(Exam. 2004, 2007, 2009, 2012, 2016)
अथवा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए।
(Explain the law of varioable proportions.)
Q.11. Analyse the conditions of Firm's equilibrium under Perfect

Competition.
पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के संतुलन की शर्तों का विश्लेषण करें।
(Exam. 2004, 2006, 2008, 2009, 2012, 2016)
अथवा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है ? (Explain the equilibrium of the firm under Perfect competition.)
Or , पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म की साम्यावस्था की प्राप्ति की शत्तों की विवेचना करें । (Discuss the equilibrium conditions of a firm under perfect competition.)
Or , फर्म के संतुलन से आप क्या समझते हैं ? पूर्णं प्रतियोगिता के अन्तर्गत किसी फर्म के संतुलन की शर्तों की विवेचना कीजिए । What do you mean equilibrium of a firm? (Discuss the conditions of equilibrium of a firm under perfect competition.)
Q. 12. Examine Kinight's Theory of Profit.

नाश्ट के लाप के सिद्धान्त का विश्लोषण करें।
अभवा, लाभ के अनिश्चितता वहल सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
Explain the Uncertainity-Bearing theory of Profit.
Or, नाइए के लाप-सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(Examine critically the Knight's theory of profit.)
Or. नाइट के अनिश्चितता-बहन लाभ सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए। (Examine critically Knight's uncertiany-bearing theory of profit.) Or, नाइट के लाभ सिद्धान्त की आलोधनात्मक व्याख्या कीजिए। (Examine critically knight's theory of profit.)
Or, "लाभ अनिश्चितता-वहन का पुरस्कार है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
(Profit is a payment fet uncertainty bearing." Discuss this statement.)
Q. 13. Is it possible to measure 'Welfare' ? Elucidate.

क्या 'कल्याण' की माप संभव है ? स्पष्ट करें । (Exam.2016)
अथवा, क्या कल्याण की माप सम्भव है ? स्पष्ट करें । (Is it possible to
mesure welfare? Elucidate.)
Or, क्या सामाजिक कल्याण मापनीय है ?
(Is social welfare measurable ?)
Q. 14. प्रोफेसर पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्स्र्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

Critically explain the Professor Pigou's Welfare Economics.
(Exam. 2004, 2012, 2014)
Or, कल्याण अर्थशास्त्र के पीगू के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(Explain critically Pigou's theory of Welfare Economics.)
Q. 15. आर्थिक स्थैतिक एवं आर्थिक प्रावैगिक की धारणा की व्याख्या कीजिए।
(Explain the concept of economic statics and economic dynamics.)
अथवा, स्थैतिक एवं प्रावैगिक अर्थशास्त्र में अन्तर बताएँ। (Exam. 2012) अधिक उपयोगी है। (Distinguish अन्तर बताएँ। इन दोनों में कौन-सा economics. Which of the two is more usefulatic and dynamic Q. 16. किसी वस्तु के मूल्य में कमी के फलस्वरूप useful.) व्याख्या कीजिए। (Discuss the स्स्वरूप आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की fall in price.) Or, मूल्य प्रभाव आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों का योग है।" व्याख्या कीजिए। (Price effect is the sum total of income and substitution effects.

## ECONOMICS - I (HONS)

## विश्वविद्यालय में पूछे गये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर

T. M. Bhagalpur University Exam. 2004 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. निम्नलिखित में से किसने कहा है कि आर्थिक नियम संभावना नियम है, वास्तविक सम्बन्ध

नहीं ?
(a) मार्शल
(b) रॉबिन्स
(c) सेम्युलसन
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (d)
2. निम्नलिखित में से कौन सही है ?
(a) आदम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का भौतिकीकरण किया
(b) मार्शल ने अर्थशास्त्र का मानवीयकरण किया
(c) रॉबिन्सन के अर्थशास्त्र का मितव्यीकरण किया
(d) इनमें से सभी

Ans. (d)
3. आर्थिक विश्लेषण के व्यष्टि और समष्टि दृष्टिकोण होते हैं :
(a) परस्पर-विरोधी और असम्बन्धित
(b) प्रतियोगी एवं स्वतंत्र
(c) पूरक एवं स्वतंत्र
(d) पूरक एवं परस्पर निर्भर

Ans. (d)
4. मार्शल के अनुसार, उपयोगिता मापी जा सकती है :
(a) क्रमवाचक रूप में
(b) गणनावाचक रूप में
(c) क्रमवचाक एवं गणनावाचक दोनों रूपों में
(d) किसी भी रूप में नहीं

Ans. (c)
5. उदासीनता वक्र विश्लेषण के अन्तर्गत, उपभोक्ता का सन्तुलन तब होता है जबकि
(a) MRS $_{x y}>P_{x} / P_{y}$
(b) $\mathrm{MRS}_{\mathrm{xy}}=\mathrm{P}_{\mathrm{x}} / \mathrm{P}$
(c) $\mathrm{MRS}_{\mathrm{xy}}<\mathrm{P}_{\mathrm{x}} / \mathrm{P}_{\mathrm{y}}$
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)
6. दीर्घकालीन उत्पादन विश्लेषण से सम्बन्धित नियम को कहते हैं ।
(a) आनुपातिकता का नियम
(b) परिवर्तनशील अनुपातों का नियम
(c) पैमाने के प्रतिफल के नियम
(d) इनमें से कोई नहीं
7. औसत निश्चित लागत वक्र की आकृति है :
(a) U-आकृति
(b) समानान्तर सरल रेखा
(c) तस्तरी की आकृति
(d) आयताकार अतिपरवलय

Ans. (a)
8. फर्म के सन्तुलन के लिए MR तथा MC के बीच समानता का :
(a) कोई शर्त नहीं है
(b) आवश्यक शर्त है
(c) प्रयाप्त शर्त है
(d) अप्रासंगिक शर्त है

Ans. (b)
9. कोई एकाधिकारी औसत आगम वक्र से उस भाग में सन्तुलन स्थापित करना चाहता है, जिसमें मांग की लोच इकाई से अधिक होती हैं, क्योंकि उस भाग में :
(a) सीमान्त आगम धनात्मक तथा कुल आगम बढ़ता हुआ होता है ।
(b) सीमान्त आगम शून्य तथा कुल आगम अधिकतम होता है।
(c) सीमान्त आगम ऋणात्मक तथा कुल आगम घटता हुआ होता है ।
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (b)
10. कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रारम्म होता है ।
(a) जे. बी. से
(b) मार्शल
(c) पीगू
(d) परेटो
T. M. Bhagalpur University Exam. 2005 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें :
(a) मूल बिन्दु के उन्नतोदर होना तटस्थता वक्र का एक गुण होता है। Ans. True
(b) एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब सीमान्त आय औसत आय से अधिक होती है ।

Ans. True
(c) उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन है।
(d) अर्थशास्त्र, में 'व्यष्टि' एवं 'समष्टि' शब्द का प्रयोग मार्शल ने किया था।
2. प्रत्येक प्रश्न में दिये गये विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें :
(a) एकाधिकार वस्तु की माँग की आड़ी लोच है :
(i) 1
(ii) 0
(iii) इकाई से कम
(iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं Ans.
(b) समोत्पाद वक्र है :
(i) समान लागत रेखाएँ
(ii) समान उत्पाद रेखाएँ
(iii) समान आय रेखाएँ
(c) लाभ बराबर होता है :
(iv) समान कुल उपयोगिता रेखाएँ Ans. (ii)
(i) मूल्य X मात्रा-औसत लागत X मात्रा
(ii) कुल आय-स्पष्ट लागत- आन्तरिक लागत
(iii) उपर्युक्त दोनें
(d) निम्नलिखित वक्र में कौन-सा
(iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (ii)
(i) दीर्घकालीन कुल लागत वक्र (ii) दीर्घकालीन औसत लागत वक्र
(iii)दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र (iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं Ans. (iv)
(e) रिकार्डों का लगान सिद्धान्त जाना जाता है :
(i) प्रतिष्ठित लगान सिद्धान्त से (ii) आधुनिक लगान सिद्धान्त से
(iii) आभास लगान सिद्धान्त से (iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं
T. M. Bhagalpur University Exam. 2006 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. (A) निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें :
(i) आर्थिक नियमों की तुलना गुुुत्वाकर्षण के नियम के साथ किया जाता है।
(ii) एक उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिता की मूल्य के बाराबर करता True
(iii) माँग अनुसूची की प्राप्ति एक माँग की रेखा से की. True
(iii) भाँग अनुसूची की प्राप्ति एक माँग की रेखा से की जा सकती है ।
(iv) सीमान्त आगम $=\frac{\text { उत्पादन के इकाई में परिवर्तन }}{\text { कुल आम में परिवर्तन }}$

Ans. True

(v) वास्तविक मजदूरी $=\frac{\text { मौद्रिक मजदूरी }}{\text { जीवन लागत सूचकांक }}$
प्रत्येक प्रश्न में दिये गये

Ans. false
(i) उदसीनता वक्र रेखा के अंतर्गत उपभोक्ता के का चयन करें : प्रकार हैं ।
(a) MRs for $x$ and $y$ पहली संतुलन दशा
(b) MRs for $x y$ increases द्वितीय संतुलन दशा
(c) उपर्युक्त दोनों में से कोई नहों

Ans. (a+b)
(ii) एक वस्तु की मूल्य वृद्धि जिसकी रेखा ऊपर बायें नीचे दाहिनी ओर झ्ञुकती है, निम्न परिणामों को उत्पन्न करती है ?
(a) कुल खर्च यथावत् बना रहता है
(c) कुल खर्च में कमी
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)
(iii) The Kinky demand curve in the oligopolistic market in made of the following two segments :
(a) सापेक्ष बेलोचदार मांग रेखा
(b) सापेक्ष बेलोचदार मांग रेखा
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं Ans. (c)
(iv) निम्नलिखित लागतों में से कौन-सा लागत बिक्री लागत कहा जाता है ?
(a) सभी प्रकार के प्रचार एवं प्रसार पर खर्च
(b) बिक्री विभागों में खर्च (c) व्यापारियों को दिया गया सीमा
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)
(b) किन्स के ब्याज सिद्धान्त में कौन-सा मुख्य तत्व सम्मिलित है ?
(a) वास्तविक ब्याज दर
(b) वित्तीय ब्याज दर
(c) मौद्रिक ब्याज दर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)
T. M. Bhagalpur University Exam. 2007 में पूछे गये प्रश्नोत्तर
(i) Which of the following commodities has the lowest elasticity of demand? निम्नलिखित वस्तुओं में किसकी माँग की लोच सबसे कम है ?
(a) Milk दूध
(b) Black Pepper काली मिर्च
(c) Eggs अंडे
(d) Car कार

Ans. (a)
(ii) Who wrote the book "Value and Capital"?
"भैल्यू एवं कैपिटल" नामक पुस्तक किसने लिखी ?
(a) J. R. Hicks जे. आर. हिक्स
(b) Marshall मार्शल
(c) Robbins रॉबिन्स
(d) J. K. Mehta जे. के. मेहता

Ans. (a)
(iii) Who said, "Economics is neutral between ends"?

किसने कहा, "अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है" ?
(a) Ricardo रिकार्डो
(b) Robbins रॉबिन्स
(c) Marshall मार्शल
(d) Keynes केन्स

Ans. (b)
(iv) While a seller under perfect competition equales price and marginal cost to maximise profit in order to maximise profit a monopolist should equate : जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को अधिकतम करने के लिये मूल्य और सीमान्त लागत में समानता लाता है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिय समानता लाना चाहिए :
(a) AC and MC औसत लागत और सीमान्त लागत में
(b) AR and MR औसत आय और सीमान्त आय में
(c) MR and MC सीमान्त आय और सीमान्त लागत में
(d) TC and TR कुल लागत और कुल आय में
(v) Accroding to Ricardian theory of rent, rent arises due to the :

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त के अनुसार लगान प्राप्त होता है :
(a) Fertility of land भूमि की उर्वराशक्ति के कारणा
(b) Scarcity of land भूमि की कमी के कारण
(c) Differential fertility of land भूमि की उर्वराशक्ति में अन्तर के कारण
(d) Fixity of Supply of land भूमि की पूर्ति की निश्चितता के कारण

Ans. (c)
(vi) Addition to total utility of commodity is:

वस्तु की कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि है :
(a) Average utility औसत उपयोगिता
(b) Total utility कुल उपयोगिता
(c) Marginal utility सीमांत उपयोगिता
(d) None of these इनमें से कोई नहीं
(vii) Paying the labourers is considered as :

श्रमिक को किया गया भुगतान माना जाता है :
(a) Fixed cost स्थायी लागत
(b) Indirect cost अप्रत्यक्ष लागत
(c) Variable cost परिवर्तनशील लागत
(d) Implicit cost अर्न्तनिहित लागत
(viii) The author of the book Economics of Welfare" is :
'इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर" पुस्तक के लेखक हैं :
(a) Pigou पीगू
(b) Adam Smith आदम स्मिथ
(c) Marshall मार्शल
(d) Malthus माल्थस
(ix) Selling cost is necessary

विक्रय-लागत आवश्यक है :
(a) In pure monopoly शुद्ध एकाधिकार में
(b) In perfect competition पूर्ण प्रतियोगिता में
(c) In imperfect competition अपूर्ण प्रतियोगिता में
(d) None of these इनमें से कोई नहीं
(x) According to F. Knight, Profit is:

एफ. नाइट के अनुसार लाम है :
(a) A part of the cost of production उत्पादन लागत का एक अंग
(b) A reward for uncertainit bearing अनिश्चितता वहन का पारिश्रमिक
(c) Equal to TR - TC, TR - TC के बाराबर
(d) None of these इनमें से कोई नहीं

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2008 में पूछे गये प्रश्नोक्तर

## 1. Select the right answer from the options given below :

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्षर का षयन करे :
(i) यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता : ${ }_{i}$
(a) Increases बढ़ती है
(b) Ramains constant स्थिर रहती है
(c) Decreases घटती है
(d) None of these इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)
(ii) मूल्य परिवर्तन के बाद भी यदि कुल आय स्थिर रहती है, तो माँग की लोच होगी :
(a) Greater than unit इकाई से अधिक (b) Less than unit इकाई से कम
(c) Equal to zero शून्य के बराबर
(d) Equal to unit इकाई के बराबर

Ans. (d)
(iii) निम्नलिखित में से कौन माँग वक्र की झुकती ढाल की व्याख्या करत्म है?
(a) Equi-marginal utility सम-सीमान्त उपयोगिता
(b) Substitution and income effects प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव.
(c) The law of diminishing marginal utility सीमान्त उपयोगिता ह्गास नियम
(d) All of the above उपर्युक्त सभी
(iv) एक पी० सी० बनाने में की बोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है। यदि x -axis एवं $y$-axis पर क्रमशः की-बोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाये तो समुत्पाद वक्र का आकार होगा :
(a) Convex to the origin मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर
(b) Concave to the origin मूल बिन्दु के प्रति अवनतोदर
(c) L-shaped L- के आकार का
(d) Upward sloping straight line सीधी रेखा की ऊपर बढ़ती ढाल

Ans. (c)
(v) किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीनता वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है :
(a) केवल खरीदी गयी वस्तुओं की मूल्यों द्वारा
(b) रुचियों, उपलब्ध आय की मात्रा एवं खरीदी गयी वस्तुओं की मूल्यों द्वारा केवल उसकी रुचियों द्वारा
(d) उपर्युकत में से कोई नहीं

Ans. (a)
(vi) लाभ का मजदूरी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :
(a) Taussing टॉसिग द्वारा
(b) J. B. Clark जे० बी० क्लार्क द्वारा
(c) जे० ए० शुम्पीटर द्वारा
(d) हॉले द्वारा
Ans. (a)
(vii) एक उपभोक्ता संतुलन में होता है :
(a) जब वह न्यूनतम आय व्यय करता है
(b) जब वह अधिकतम आय व्यय करता है

## WWW.GRADESETTER.COM ECONICS - I (HONS)

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2008 में पूखे गये प्रश्नोत्तर

1. Select the right answer from the options given below :

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(i) यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता :।
(a) Increases बढ़ती है
(b) Ramains constant स्स्थिर रहती है
(c) Decreases घटती है
(d) None of these इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)
(ii) मूल्य परिवर्तन के बाद भी यदि कुल आय स्थिर रहती है, तो माँग की लोच होगी :
(a) Greater than unit इकाई से अधिक
(b) Less than unit इकाई से कम
(c) Equal to zero शून्य के बराबर
(d) Equal to unit इकाई के बराबर

Ans. (d)
(iii) निम्नलिखित में से कौन माँग वक्र की छ़ुकती ढाल की व्याख्या करतम है?
(a) Equi- marginal utility सम-सीमान्त उपयोगिता
(b) Substitution and income effects प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव.
(c) The law of diminishing marginal utility सीमान्त ठपयोगिता ह्रास नियम
(d) All of the above उपर्युक्त सभी

Ans. (b)
(iv) एक पी० सी० बनाने में की बोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है। यदि $x$-axis एवं $y$-axis पर क्रमशः की-बोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाये तो समुत्पाद वक्र का आकार होगा :
(a) Convex to the origin मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर
(b) Concave to the origin मूल बिन्दु के प्रति अवनतोदर
(c) L-shaped L- के आकार का
(d) Upward sloping straight line सीधी रेखा की ऊपर बढ़ती ढाल

Ans. (c)
(v) किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीनता वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है :
(a) केवल खरीदी गयी वस्तुओं की मूल्यों द्वारा
(b) रुचियों, उपलब्ध आय की मात्रा एवं खरीदी गयी वस्तुओं की मूल्यों द्वारा (c) केवल उसकी रुचियों द्वारा
(d) उपर्युकत में से कोई नहीं

Ans. (a)
(vi) लाभ का मजदूरी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :
(a) Taussing टॉसिग द्वारा
(c) जे० ए० शुम्पीटर द्वारा
(b) J. B. Clark जे० बी० क्लार्क द्वारा
(d) हॉले द्वारा

Ans. (a)
(vii) एक उपभोक्ता संतुलन में होता है :
(a) जब वह न्यूनतम आय व्यय करता है
(b) जब वह अधिकतम आय व्यय करता है
(c) जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है
(d) जब संबौधित वस्तुओं के मूल्य घट रहे हों
(viii) पैरेटों के सर्वसम्मत नियम का सकारात्मक मौलिक उद्देश्य है :
(a) No damage to any body किसी को हानि नहीं पहुँचाओ
(b) Gain to all सबका भला करो
(c) No damage to society समाज को हानि नहीं पहुँचाओ
(d) All of the above उपर्युकत सभी
(ix) निम्नलिखित में से किनके निर्धारण में स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनश़ील लागत

निम्नलिखित में से किनके निध
की जानकारी मदद करती है?
(a) औसत लागं
(a) औसत लागतं
(c) औसत कुल लागत
(b) सीमान्त लागत
(x) एकाधिकारी वस्तु की माँग की आड़ी लोच है :

Ans. (c)
T. M. Bhagalpur University Exam. 2009 में पछे Ans. (c)
(i) समष्टि अर्थशाम्ब की सहा उत्तर का चयन करे :
(a) सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास
(c) (a) और (b) दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (c)
(a) 1
(b) 0
(c) इकाई से कम
(d) इनमें से कोई नहीं
(a) 1
(ii) जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमान्त उपयोगिता :
(a) धनात्मक
(b) ॠणात्मक
(c) शून्य
(d) उपरोक्त तीनों दशाएँ होती हैं
(iii) सम-सीमान्त उपयोगिता के नियम के प्रतिपादक कौन थे ?
(a) मार्शल
(b) गोसेन
(c) रिकार्डो
(iv) किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से माँग Ans. (b)
$\begin{array}{ll}\text { (a) अनिवार्य वसें }\end{array}$
(a) अनिवार्य वस्तुयें
(c) विलासिता की वस्तुयें
(b) आरामदायक वस्तुयें
(d) इनमें से कोई नहीं
(v) 'गिफिन वस्तुओं' के लिए कीमत मांग की लोच होती है :
(a) ॠणात्मक
(b) धनात्मक
(c) शून्य
(d) इनमें कोई नहीं
(vi) उत्पादन फलन को व्यक्त करता है :
(a) $Q x=P x$
(c) $\mathrm{Qx}=\mathrm{Dx}$
(b) $Q x=f(A, B, C, D)$
(d) इनमें से कोई नहीं
(vii) किसी स्थिति में फर्म संतुलन में होता है ?
(viii) लंगान = ?
(a) वास्तविक आय-हस्तान्तरित आय
(b) वास्तविक आय + हस्तान्तरित, आय
(c) हस्तान्तरित आय
(d) इनमें से कोई नहीं Ans. (a)
(ix) 'लाभ' के नव-प्रवर्तन सिद्धान्त के प्रतिपादक कौन थे ?
(a) जे. बी. क्लार्क
(b) शुम्पीटर
(c) कार्ल मार्क्स
(d) वाकर

Ans. (b)
(x) उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अन्तर
(a) घटता जाता है
(b) बढ़ता जाता है.
(c) स्थिर रहता है
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. (a)
T. M. Bhagalpur University Exam. 2010 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) तटस्थता वक्र का एक गुण होता है मूल बिन्दु के उन्नतोदर होना । उत्तर-सही
(b) उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। उत्तर-सही
(c) माँग की रेखाएँ साधारणतया नीचे की ओर बाई तरफ झुकती है। उत्तर-गलत
(d) एक तटस्थता वक्र रेखा एक समान उपयोगिता देनेवाली .रेखा नहीं है।

उत्तर-गलत
(e) उत्पादन वृद्धि नियम मुख्यत: कृषि में लागू होता है।

उत्तर-सही
(f) लगान का सिद्धान्त मार्शल से जुड़ा हुआ है ।

उत्तर-गलत
(g) एकाधिकार वस्तु की माँग की आड़ी लोच 1 है ।

उत्तर-सही
(h) आभास-लगान रिकार्डो से सम्बन्थित है ।

उत्तर-सही
(i) लाभ का नव-प्रवर्त्तन सिद्धान्तु का प्रतिपादन क्लार्क द्वारा कियां गया है।उत्तर-गलत
(j) सर्वसममत नियम पैरेटो द्वारा प्रतिपादित है ।

उत्तर-सही
T. M. Bhagalpur University Exam. 2011 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है ।
(b) किसी वस्तु में मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं।
(c) उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार है ।
(d) अनिवार्य वस्तुओं की माँग प्राय लोचदार होती है ।
(e) श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है ।
(f) नाशवान वस्तुओं का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होता है।
(g) बाजार काल में माँग अहम भूमिका अदा करती है।
(h) मौद्रिक मजदूरी नकद के रूप में दी जाती है।
(i) लाभ जोखिम वहन का पुरस्कार होता है ।
(j) वस्तु विनिमय प्रणाली स़र्वश्रेष्ठ विनिमय प्रणाली है ।

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2012 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

(a) जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है।
(b) माँग की रेखा बाएँ से दाएँ की ओर झुकती है ।
(c) औसत लागत एवं सीमान्त लागत एक समान है ।
(d) उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता को नष्ट करना ।
(e) विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है।
(f) बाजार काल में पूर्ति परिवर्त्तनशील होती है।
(g) एकाधिकार के अन्तर्गत उत्पादकों एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है।
(h) माँगएवं पूर्ति के संतुलन बिन्दु पर दीर्घकालीन सामान्य मूल्य का निर्धारण होता है।
(i) उत्पादनं के प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाता है।
(j) ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है ।

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2013 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) -अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है।
(b) व्यक्ति अर्थशास्त्र सीमान्त विश्लेषण का प्रयोग करता है।
(c) घटिया वस्तु के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होगी ।
(d) कच्चे माल की लागत परिवर्तनशील लागत है।
(c) दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को 'नियोजन वक्र' कहते हैं।
(f) पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत $\mathrm{AR}=\mathrm{MR}$ वक्र के बराबर होती है।
(g) बाजार कीमत और सामान्य कीमत एक ही है।
(h) एकाधिकारी को कभी हानि नहीं होती है।
(i) स्थैतिक समाज में लाभ प्राप्त होता है।
(j) 'आदर्श उत्पादन' पीगू की एक अवधारणा है।

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2014 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. नीचे दिये गयें विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है ।
(b) क्लासिकल अर्थशास्त्री विश्लेषण के निगमन विधि पर विश्वास करते थे। सत्य
(c) उपयोगिता विश्लेषण "गिफिन के विरोधाभास' की व्याख्या करने में असफल है।
(d) उपभोक्ता की बचत एक कल्पना है ।

असत्य
सत्य
(e) परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक सार्वभौमिक नियम है । सत्य
(f) एकाधिकार के अन्तर्गत वस्तु विभेद पायी जाती है । सत्य
(g) लगान और कीमत में कोई संबंध नहीं है । असत्य
(h) एफ. एच. नाईट लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धानत का प्रतिपादन किये थे।
(i) दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अन्तर्गत सभी फ़र्मे को सम्भाव्भाव्य TTER.COM

लम प्राप्त होता है।
(i) कल्योण अर्धशास्त्र का मुख्य उद्रेय है सामाजिक कल्याण की माप करना

असत्य
T. M. Bhagalpur University Exam. 2015 में पूछे गये प्रश्नोत्तर

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) उदासोनता वक्र एक सम-सीमान्त उपयोगिता वक्र है ।

उत्तर-सत्य
(b) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्त्व बढ़ता जा रहा है।
(c) उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में अन्तर बढ़ता जाता है। उत्तर-गलत
(d) समोत्पाद वक्र का प्रत्यक बिन्दु, उत्पादन का समान मात्रा दर्शाता है।उत्तर-सत्य
(e) पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तु को विज्ञापन का जरूरत नहीं होता है।

उत्तर-सत्म
(f) बाजार में वास्तविक प्रचलित मूल्य को सामान्य मूल्य कहा जाता है।उत्तर-सत्य
(g) प्रो० जे० एम० कीन्स सर्वप्रथम 'आभास लगान' शब्द का प्रयोग किये थे।

उत्तर-गलत
(h) पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूरी-दर का निर्धारण श्रम की माँग एवम् पूर्ति से होता है ।
(i) व्यापार चक्र का जोखिम बीमा योग्य जोखिम है । उत्तर-सही
(j) कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार सीमान्तवाद है । उत्तर-गलत
T. M. Bhagalpur University Exam. 2016 में पूछें गये प्रश्न

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) 'व्यष्टि अर्थशास्त्र' शब्द का प्रतिपादन रैगनर फ्रिश द्वारा किया गयाH
(b) मांग की लोच जितनी अधिक होगी, कीमत में परिवर्तन उतना हीं ज्यादा होगा।
(c) उपभोक्ता-संतुलन की आवश्यकता शर्त्त है: $M R S_{X Y}=\frac{P x}{P y}$
(d) पूरक वस्तुओं के सन्दर्भ में 'तिरछी मांग वक्र' की ढाल ऋणात्मक होती है।
(e) अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्त्तनशील होते हैं।
(f) जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो सीमान्त उत्पादन शून्य के बराबर हो जाता है।
(g) कुल स्थिर लागत, उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होता है।
(h) एक फर्म तब सामान्य लाभ अर्जित करता है जब $\mathrm{AR}>\mathrm{AC}$
(i) एक एकाधिकारी, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है।
(j) औसत स्थिर लागत वक्र U-आकार का होता है।

## T. M. Bhagalpur University Exam. 2017 में पूछे गये प्रश्न

## 1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :

(a) वर्त्तमान आर्थिक व्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है।

## ALKA GUESS PAPER .

(b) एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है जब $\mathrm{P}=\mathrm{AC}$ ।
(c) राशिपातन कीमत विभेद का उदाहरण है ।
(d) उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ।

उत्तर-सही
(e) पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम, उत्पादकता और सीमांत उत्पादक्तर-गलत बराबर होता है ।
(f) संतुलित कीमत पर समय तत्व के प्रभाव की व्याख्या रिकार्डो ने की थी
(g) कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार सीमान्तवाद है । उत्तर-गलत
(h) शून्य उत्पादन पर; $\mathrm{RC}=\mathrm{TFC}$ ।

उत्तर-गलत
(i) 'अभासी लगान' का प्रतिपादन माल्थस ने किया था।
(j) बाजार में वास्तविक प्रचलित मूल्य को सामान्य मूल्य कहा जाता है ।
T. M. Bhagalpur University Exam.
एकाधिकार वस्तु को मांग की आड़ी लोच शून्य है ।

1. एकाधिकार वस्त की मांग की आडी रू गये प्रश्न
2. बिक्री लागत, उत्पादन लागत से शामिल होता है।
3. उत्पादन में वृद्धि के साथ-सत्य
उत्तर-सत्य जाता है ?
4. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के प्रतिपादक प्रो एच एच गोस थे
5. दीर्घ काल लांगत में आवरण वक्र उत्पन्न होता है। एच. गोसन थे। उत्तर-सत्य
6. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की माँग वक्र पूर्तया लम्बवता होता है। उत्तर-असत्य
7. एकाधिकारी वस्तु की कीमत और वस्त्य
8. एकाधिकारी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों को नियंत्रित करता है।
9. वितरण की सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण का आधार औसत उत्पादकता है।

उत्तर-असत्य
9. कीमत लगान का निर्धारण करती है, पर लगान कीमत का निर्धारण नहीं करती है।

उत्तर-सत्य
10. पैरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र गणनावाचक विचार पर आधारित है। उत्तर-असत्य

1. समीकरण $A=B=10$ उपयोगिता की इकाइयों से आशय है, :
(a) केवल उपयोगिता की कमवाचक माप से होता है
(b) केवल उपयोगिता गणनावाचक माप से होता है
(c) उपर्युक्त दोनों से होता है
(d) उपर्युक्त में से कोई नही

Ans. (c)
2. सर्वप्रथम तंस्थता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता बचत को मापने में किसिने किया ?
(a) जे० आर० हिक्स
(b) गोसन
(c) रोबिन्सन
(d) सैम्युलसन
3. निम्नलिखित में से कौन-सी धारणा तटस्थता वक्र के सन्दर्भ में लागु नहीं होती है?
(a) ढाल नीचे दायीं ओर
(b) उद्गम बिन्दु की ओर उन्नतोंदर
(c) एक दूसरे को नहीं काटना
(d) गणनावाचक दृष्किण

Ans (d)
4. $X$ एवं $Y$ के बीच पूर्ण प्रतिस्थापना की स्थिति में :
(a) $\mathrm{MRS}_{x y}$ बढ़ेगी
(b) MRS घटेगी
(c) $\mathrm{MR} \mathrm{S}_{x y}^{x y}$ स्थिर रहेगी
(d) उक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)
5. उपभोग मूल्य (Value in Use) किसी भी आवश्यकता की प्रबलता या तीव्रता का प्रतीक :
(a) नहीं होता
(b) हो सकता है
(c) उपर्युक्त कोई भी
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)
6. किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है ?
(a) उपयोग मूल्य (Value in Use)
(b) विनिमय मूल्य (Value in Exchange)
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
Ans. (a)
7. वस्तु का उपयोग जितना सीमित होगा उतनी ही तीव्र गति से उस़की अ़िरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता :
(a) बढ़ती जाएगी
(b) घटती जाएगी
(c) समान बनी रहेगी
(d) अनन्त की ओर चली जायेगी

Ans. (b)
8. मार्शल से पूर्व सीमान्त विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था ?
(a) आस्ट्रिया के अर्थशास्त्रियों ने
(b) कार्ल मेजर एवं जेवेन्स ने
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
Ans. (c)
9. "Theory of Games and Economic Behaviour" नामक पुस्तक निम्नल़िखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गयी है ?
(a) मार्शल
(b) हिक्स
(c) न्यूमैन-मारगेन्सटर्न (Newman Margenstern)
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
10. घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम लागू होता है :
(a) शराबियों पर
(b) कंजूसों पर
(c) विभिन्न देशों के डाक टिकट एकत्रित करने की आदत पर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (d)
11. हीरे-पानी का विरोधाभास स्पष्ट किया जा सकता है :
(a) सीमान्त उपयोगिता विचार द्वारा
(b) कुल उपयोगिता द्वारा
(c) उपर्युक्त दोनों द्वारा
(d) उपर्युक्त दोनों नहीं
12. किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को 'क्रेता की बचत' नाम दिया ?
(a) रोबर्टसन
(b) बोल्डिग
(c) केनन
(d) चेम्बरलिन
Ans. (b)
13. उपभोक्ता की बचत निम्न पर आधारित है :
(a) उद्घाटित अधिमान सिद्धान्त
(b) माँग का नियम
(c) गोसन का दूसरा नियम
(d) प्रतिस्थापन नियम
14. निम्नलिखित में से किस वस्तु से 'उपभोक्ता बचत' सर्वाधिक होगी? Ans. (b)
(a) कार का एक नया मॉडल
(b) नमक
(c) कोट
(d) फ्रीज
15. अर्थासास्र प्रत्येक व्यक्ति में निम्न प्रकार के व्यवहार की आशा करता है Ans. (b)
(a) विवेकपूर्ण
(b) भावुक
(c) तटस्थ
(d) अविवेकपूर्ण
16. मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध "हीरक-जल" विरोधाभास का उदाहरण किस. (a)
(a) एडम्र स्मिथ
(b) मार्शल
(c) हिक्स
(d) ऐलन
17. जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके द्वारा माँगी जानेवाली वस्तु की मात्रा कम हो जाए तो यह प्रभाव कहलाता है :
(a) धनात्मक
8. वास्तविक
(c) शून्य
(d) स्थिर

सकते हैं : उपभाक्ता का सन्नुलन प्रावैगिक होता है जिसे हम Ans. (b)
(a) आय प्रभाव द्वारा
(c) प्रतिस्थापन प्रभाव द्वारा
19. आय प्रभाव का धनात्मक होना :
(a) एक सामान्य घटना है
(c) एक अद्वितीय घटना है
20. जब प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में $\begin{array}{ll}\text { (d) एक असामान्यि घटना है }\end{array}$ तो इसे कहते हैं :
(a) स्लट्क्की का प्रतिस्थापन प्रभाव
21. गिफिन वस्तुओं प्रतिस्थापन प्रभाव
(b) हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव
(a) धनात्मक होता है
(c) शून्य होता है
(a) निम्न कोटि की वस्तुओं की दशा में
(c) अधिकांश वस्तुओं की दशा में
23. प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों ही धनात्मक होते हैं :
(a) गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में
(b) कीमत प्रभाव द्वारा
$\begin{array}{ll}\text { (d) उप्युक्त सभी } & \text { Ans. (d) }\end{array}$
(a) सही है
(b) गलत है
(c) अनिश्चित है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (
27. उपयोगिता 'व्यक्तिनिष्ठ' विचार है, इसका आशय है :
(a) एक वस्तु की उपयोगिता सभी के लिए समान होती है
(b) विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न-भिन्न होती है
(c) उपयोगिता मापनीय है ( d ) उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है

Ans. (b
28. स्थायी सनुलन में परिवर्तित किया गया चर :
(a) अपनी पूर्वावस्था से दूर हट जाता है (b) अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट जाता है
(c) उपर्युक्त दोनों स्थितियों सम्भव
(d) उपर्युक्त दोनों स्थितियाँ असम्भव

Ans. (b)
29. पीगू के अनुसार भारी पेंदीवाला पानी का जहाज उदाहरण है :
(a) स्थिर साम्य का
(b) अस्थिर साम्य का
(c) उदासीन साम्य का
(d) उपर्युक्त सभी असत्य

Ans. (a)
30. स्थैतिक साम्य में समयावधि :
(a) स्थिर रहती है
(b) बदलती रहती है
(c) से कोई सम्बन्ध नहीं
(d) बढ़ती है

Ans. (a)
31. प्रत्येक वर्ष पेट्रोल के कीमत की वृद्धि उदाहरण है :
(a) स्थिर सन्तुलन का
(b) उदासीन सन्तुलन का
(c) अस्थिर सन्तुलन का
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)
32. सामान्य साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है :
(a) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को
(b) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को
(c) विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को
(d) उपर्युक्त सभी सत्य
Ans. (c)
33. आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है :
(a) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को
(b) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को
(c) विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति को
(d) उपर्युक्त सभी सत्य Ans. (b)
34. जंगल की बनावट उदाहरण है :
(a) स्थैतिक साम्य
(b) प्रावैगिक साम्य
(c) आंशिक साम्य
(d) सामान्य साम्य

Ans. (a)
35. दीर्घकालीन साम्य में फर्म अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगी जहाँ :
(a) $A R=A C \neq M C=M R$
(b) $A R \neq A C=M C=M R$
(c) $A R=A C=M C \neq M R$
(d) $A R=A C=M C=M R$
36. कॉबवेब प्रमेय (Cobweb Theorem) उदाहरण है :

Ans. (d)
(a) आंशिक साम्य
(c) स्थैतिक साम्य
(b) सामान्य साम्य
(d) प्रावैगिक साम्य
37. साम्य के स्थायित्व (Stability) की समस्या वास्तव में एक समस्या है :
(a) स्थैतिक (Static)
(c) स्थैतिक तथा प्रावैगिक दोनों
(b) प्रावैगिक (Dynamic)
38. "अन्य बातें समान रहें" वाक्यांश पर आधारित नियम सम्बन्धित हैं
(a) आंशिक साम्य से
(c) उपर्युक्त दोनों से
(b) विशिष्ट साम्य से
39. बोल्डिग के अनुसार "एक जंगल में पेड़ों का इनमें से कोई नहीं उदाहरण है :



 (c) उरुत्त दोनों से पम्बन्थ विशिष्ट सनुलन प्रणाली से महों है ?
42. किस अर्थात्रि का मोल (c) मार्शल एवं कैम्त्रिज समादाय (d) लाजेन समपदाय
Alss. (b)
(a) हूर्मं
43. लियोंट्रि का आगत-निर्गत विरले $\begin{array}{ll}\text { (b) सामान्य सनुलन का }\end{array}$
(3) चिशिए सन्नुलन का
(d) उपर्युक्त में से कोई पहीं Ans. (a)
4. प्रत्येक उत्पादक का उद्रेय होता है :

Ans. (a)
(a) कुल आगम (TR)अधिकतम प्राप्त
(b) औसत आगम (AR) वृद्धि करणा
(c) एकाधिकार प्राप्त करना
45 औसत आगम $(A R)$ वक्र को कहा जाता है :
(a) माँग वक्र
(b) उत्पादन वक्र
(c) पूर्ति वक्र (d) उपर्युक्त सभी Ans. (ل)
46. न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म (Least Cost Combination Firm) को कहा पाiरी है:
(a) साम्य फर्म
(b) सीमान्त फर्म
(c) प्रतिनिधि फर्म
(d) अनुकूलतम फर्म
Ans. (d)
47. सिगरेट उद्योग का उदाहरण है :
(a) पूर्ण प्रतियोगिता का
(b) अपूर्ण प्रतियोगेता का
(c) एकाधिकरण का
(d) अल्पविक्रेताधिकार का

Ans. (a)
48. एक फर्म उस समय सन्तुलन में होती है जबकि वह अधिकतम :
(a) लाभ अर्जित कर रही हो
(b) उत्पादन कर रही हो
(c) बिक्री कर रही हो
(d) कीमत निर्धारित कर रही हो Ans. (a)
49. एक उद्यांग के अन्तर्गत सीमान्त फर्म वह है जिसकी ${ }^{\circ}$ :
(a) कार्यक्षमता अधिकतम हो
(b) लागत न्यूनतम हो
(c) जिसकी $\mathrm{MC}=\mathrm{MR}$ हो
(d) जो मात्र सामान्य लाभ अर्जित कर रही हो
Ans. (d)
50. पूर्ण एकाधिकार :
(a) एक वास्तविकता है
(b) एक कल्पना है
(c) सामान्यतया पाया जाता है
(d) बहुत +
(c) $\cap$ आकृति की
(d) मूल बिन्दु से $45^{\circ}$ का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होती है

Ans. (d)
52. मार्शल का बाजार सन्तुलन विश्लेषण निम्नलिखित किस प्रकार का है ?
(a) समष्टिपरक विश्लेषण
(b) दोर्घकालीन विश्लेषण
(c) अल्पकालीन विश्लेषण
(d) आंशिक सन्तुलन विश्लेषण Ans. (c)
53. फर्म के लिए कीमत रेखा सीधी एवं दी हुई होती है, वह बाजार है :
(a) अल्पाधिकार
(b) एकाधिकार
(c) पूर्ण प्रतियोगिता
(d) अपूर्ण प्रतियोगिता

Ans.(c)
54. किस बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट सम्पर्क पाया जाता है :
(a) एकाधिकार
(b) पूर्ण प्रतियोगिता
(c) अपूर्ण प्रतियोगिता
(d) अल्पाधिकार

Ans. (b)
55. किस अर्थशास्त्री ने पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता के बीच अन्तर को प्रमुखता से प्रस्तुत किया :
(a) बोल्डिंग
(b) हिक्स
(c) चेम्बरलिन
(d) पीगू
Ans. (c)
56. "जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की चर्चा करते हैं तो सुविधा के लिए यह मान लेते हैं कि समस्त उत्पादक एक-दूसरे के बहुत निकट हों जिससे कि कोई परिवहन लागतें न हों।' यह कथन किस विद्वान का है :
(a) बोल्डिंग
(b) मार्शल
(c) स्टोनियर एवं हेग
(d) चेम्बरलिन
Ans. (c)
57. यह किस बाजार के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक फर्म Prices taker होती है Price maker नहीं :
(a) पूर्ण प्रतियोगिता
(b) अपूर्ण प्रतियोगिता
(c) एकाधिकार
(d) द्वियाधिकार

Ans. (a)
58. वास्तविक जगत में कौन-से बाजार की स्थिति पाई जाती है :
(a) पूर्ण प्रतियोगिता
(b) एकाधिकार
(c) अपूर्ण प्रतियोगिता
(d) उपर्युक्त कोई नहीं

Ans. (c)
59. किस बाजार में मूल्य एक समान नहीं होता :
(a) पूर्ण प्रतियोगिता में
(b) अपूर्ण प्रतियोगिता में
(c) विशुद्ध प्रतियोगिता में
(d) उपर्युक्त कोई नहीं

Ans. (b)
60. फर्म के सन्तुलन की दो शर्तें -
(i) $M R=M C$
(ii) $M C$ वक्र $M R$ को नीचे काटने पर पूरी होती है
(a) सभी बाजारों में
(b) केवल पूर्ण प्रतियोगिता में
(c) केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में
(d) केवल एकाधिकार में

Ans. (a)
61. कीमत-विभंद संभव है-
(a) केवल एकाधिकार में
(b) प्रत्येक बाजार परिस्थिति में
(c) एकाधिकारी प्रतियोगिता में
(d) पूर्ण प्रतियोगिता में
62. "ब्याज किसी बाजार में पूँजी के प्रयोग की कीमत है।" किस अर्थशास्त्री का कथन है-
(a) मार्शल का
(b) मेयर्स का
(c) कैंज का
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

Ans. (a)
63. पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से कौन-सी स्थिति मजदूरी की होती हैं-
(a) $\mathrm{AW}=\mathrm{MW}=\mathrm{ARP}=\mathrm{MRP}$
(b) AW $=$ ARP $=\mathrm{MW}$
(c) MRP $>$ ARP
(d) MRP $<$ MW

Ans. (a)
64. ब्याज की परिभाषा है-
(a) महाजन द्वारा लिया गया ब्याज, ब्याज है
(b) ब्याज पूँजी या ऋण योग्य कोषों के प्रयोग के लिए पुरस्कार है
(c) उपर्युक्त दोनों गलत है
(d) उपर्युक्त दोनों सही है
Ans. (b)
65. अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर निर्धारण में -
(a) ARP>AW
(b) $\mathrm{AW}=\mathrm{MW}$
(c) $\mathrm{MW}>\mathrm{AW}$
(d) उपरोक्त सभी ठीक हैं

Ans. (c)
66. ब्याज के क्लासीकल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है-
(a) मार्शल ने
(b) पीगू ने
(c) वालरस ने
(d) नाइट ने
(e) उपर्युक्त सभी ठीक है

Ans. (c)
67. "ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है।" किस अर्थशास्त्री का यह कथन है-
(a) मार्शल
(b) मेयर्स
(c) केन्स
(d) एडम स्मिथ
Ans. (c)
68. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राबर्टसन किस देश से सम्बद्ध हैं-
(a) स्वीडन से
(c) इंग्लैंड से
(b) अमेरिका से
(d) जापान से
.19. निम्नलिखित समीकरणों में कौन-सा समीकरण ठीक है ?
(a) $\mathrm{VMP}_{1}=\mathrm{MPP}$
(c) $V M P_{1}^{\prime}=M P P_{1}^{1} P_{x}$
(b) VMP $_{1}=$ MPP $_{1} P_{1}$
(d) $V M P^{2}=P$
70. मजदूरी, लाभ, लगान एवं ब्याज (d) $V M P=P_{x}$
(a) साधनों के मालिकों की मौद्रिक आय
(b) साहसी की कुशलता का परिणाम
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
(c) साधनों का अनुकूलतम संयोग

Ans. (c)
Ans. (c)
71. एक फर्म उस समय सन्तुलन में होगी जब :
(a) $\mathrm{MC}_{\mathrm{f}}=$ गिरता हुआ $\mathrm{MRP}_{f}$
(c) $\mathrm{MRP}_{\mathrm{f}}>\mathrm{MC}_{\mathrm{f}}$
72. एक उत्पादक प्रति इकाई भमि पर $(\mathrm{d})$ उपयुक्त में से कोई नहीं
(a) गहन कृषि
(c) सखी कषष
(c) सूखी कृषि
(b) विस्तृत कृषि
73. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का किसी साधन $\begin{aligned} & \text { (d) गहन एवं विस्तृत कृषि }\end{aligned}$
Ans. (a)
के लिये माँग वक्र बताया
Ans. (a)

Ans. (a)
(a) VMP वक्र
(b) MP वक्र
(c) MFC वक्र
(d) MPP वक्र
74. किसी साधन की माँग-
(a) प्रभावपूर्ण माँग कहलाती है
(c) सामान्य माँग होती है
(b) बाजार माँग कहलाती है
(d) व्युत्पन्न माँग होती है

Ans. (d)
75. किसी साधन का MRP होता है-
(a) $M P P \times M R$
(c) $M R P \times M R$
(b) MPP $\times$ साधन की कीमत
पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साधन काई नहीं
76. पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साधन बाजार में सन्तुलन पर -
(a) $M R P=A R P=$ ar
(c) MFC $>$ MRP
(b) $\mathrm{MRP}=\mathrm{APC}$
(d) $\mathrm{ARP}=\mathrm{AFC}$
77. कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सम्बन्ध है-

$$
\square \text { Ans. (a) }
$$

(a)' क्या है' से
(c) 'कैसे होना चाहिए' से
(b) 'क्या होना चाहिए' से
78. आर्थिक सिद्धांत के प्रमुख दो पहलू कौन-से हैं-
(a) धनात्मक तथा ऋणात्मक


## (c) आर्थिक तथा अनार्थिक

(d) उपर्युक्त कोई भी नहीं

Ans. (b)
79. कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार होता है-
(a) उपयोगितावाद
(b) सीमान्तवाद
(c) पूँजीवाद
(d) समाजवाद
80. 'लाभ का वेतन सिद्धांत' के प्रतिपादक थे :

Ans. (a)
(a) एफ० टॉसिंग
(c) जे० एस० मिल
(b) रिकार्डो
81. आभास लगान है-
(d) माल्थस

Ans. (a)
(a) फर्म के कुल लाभों के बराबर
(c) फर्म के कुल लाभों से कम
(b) फर्म के कुल लाभों से अधिक
(d) उपर्युक्त में कोई नहीं
82. अनिश्चितता वहन करने का लाभ का सिद्धांत के प्रतिपादक थे-
$\begin{array}{lll}\text { (a) प्रो० नाइट } & \text { (b) जे० बी० क्लार्क } & \text { (c) शुम्पी }\end{array}$
(b) जे० बी० क्लार्क
83. उत्पादन साधन की माँग होती है -
(c) शुम्पीटर
(d) हॉल
(a) व्युत्पन्न माँग
(c) एक सामान्य माँग
(b) साधन की कीमत पर निर्भर होती है
84. आर्थिक लगान होता है-
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं Ans. (c)
(a) एक अतिरेक, लागत नहीं
(b) एक लागत, अतिरेक नहीं
(c) उपर्युक्त दोनों
(d) केवल भूमि पर ही मिलता है
85. ब्याज के एजियो/आस्ट्रियन सिद्धांत के प्रतिपादक थे-
(a) बाम बावर्क
(b) फिशर
(c) केन्स
(d) हॉल
Ans. (a)
86. किसी वर्तमान उद्योग में एक साधन की पूर्ति मूल्य निर्भर.करता है-
(a) उसकी इच्छा पर
(c) उसकी अवसर लागत पर
(b) उसकी कार्यकुशलता परं
87. निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमान्त उत्पान उत्पादकता पर Ans. (c)
(a) जे० बी० क्लार्क (b) डाल्टन
(c) एजवर्थ
(d) पीगू

Ans. (a)
Ans. (a)
(a) जे० एस० मिल
(b) इरविंग फिसर
(c) एफ० एच० नाइट
(d) जी० एल० एस० शैकिल
94. 'एक दुष्टिकोण में सभी लगान दुल्लभता लगान होते हैं तथा सभी लगान विभs. (d)
(a) मार्शल
(b) रिकार्डो
(c) एडम स्मिथ
(d) माल्धस
95. मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है-

Ans. (a)
(a) मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धांत
(b) मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत
(c) मजदूरी कोष सिद्धांत
(d) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत
96. यदि पूर्ण प्रतियोगिता होती तो $\mathrm{AFC}=\mathrm{MFC}$ वक्र किस बिन्दु से गुजरता- Ans. (a)
(a) बिन्दु $A$ से
(b) बिन्दु $B$ से
(c) बिन्दु C से
(d) बिन्दु $D$ से
97. लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट एवं सन्तोषजनक व्याख्या किसने दी-
(a) एडम स्मिथ
(b) मार्शल (c) रिकार्डो
(d) जे० एस० मिल
98. रिकार्डों के अनुसार कौन-सा कथन उचित है-

Ans. (c)
(a) लगान कीमतों में शामिल नहीं होता
(c) लगान एक आधिक्य है
(d) उपरोक्त तीनों कथन उचित हैं
(b) लगान एक अनार्जित आय है
99. वितरण के प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रतिपाद्वित करने में प्रमुख योगदान है- Ans. (d)
(a) रिकार्डों का
100. वितरण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य (d) इनमें से कोई नहीं

वितरण के प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रतिपाद्धि करने में
$\begin{array}{ll}\text { (a) एडम स्मिथ का } & \text { (a) रि } \\ \text { (c) उपर्युक्त दोनों का } & \text { (d) इ } \\ \text { वितरण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य होता है - } \\ \text { (a) व्यक्तियों में वितरण }\end{array}$
वितरण के प्रांष्ठित सिद्धांत प्रतिपाद्नि करने मे
$\begin{array}{ll}\text { (a) एडम स्मिथ का } & \text { (a) रि } \\ \text { (c) उपर्युक्त दोनों का } & \text { (d) इ } \\ \text { वितरण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य होता है - } \\ \text { (a) व्यक्तियों में वितरण }\end{array}$
(c) उपर्युक्त दोनों
(b) उत्पत्ति के साधनों में वितरण
(d) इनमें से कोई नहीं
10.
(a) व्यक्तियों में वितरण
101. किसी साधन की माँग-
(a) प्रभावपूर्ण माँग कहलाती है
(c) सामान्य माँग कहलाती है
102. वर्तमान में उत्पादन के साधन होते हैं-
(b) बाजार माँग कहलाती है
(d) व्युत्पन्न माँग कहलाती है

Ans. (d)
(a) दो
(b) तीन
(c) चार
(d) पाँच
103. एक फर्म को अधिकतम करने के लिए बराबर करती है-
(a) $M R=A R$
(c) $\mathrm{MRP}=\mathrm{MPP}$
(b) $\mathrm{MP}=\mathrm{MFC}$
104. सीमान्त भौतिक उत्पादकता वक्र का (d) $\mathrm{VMF}=\mathrm{MRP}$
(a) U आकार का
(c) $X$ अक्ष के समानान्तर
(b) उल्टे U आकार का
(d) Y अक्ष के समानान्तर
105. साधनों की माँग निर्भर करती है साधन की-

Ans. (b)
(a) कीमत पर
(b) उत्पादकता पर
(c) लागत पर
(d) व्यक्तियों की माँग पर

का आकार होता है-
Ans. (d)

दोर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर (Long Type Question-Answer)
Q. 1. उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से यह स्पष्ट कीजिए कि उपभोक्ता बिस छकार संतुलनावस्या प्राप्त करते हैं । Explain how the consumer attains equilibrium in terms of Indifference curve analysis.
(V.V.I.-Exam. 2012, 2014, 2018)

अघवा, तटस्यता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की विवेचना कीजिए। (discuss consumer's equilibrium with the help of indifference curves.) अयवा, मार्शंल तथा हिक्स के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की क्या दशाएँ हैं?
What are the conditions of consumer's equilibrium according to Marshall and Hicks)

Or , बाजार में उपभोक्ता के आचरण के अध्ययन के लिए और उपभोक्ता की संतुलन की प्राप्ति के लिए माशंल की सीमान्त उपयोगिता विधि की अपेक्षा हिक्स की तटस्थता रेखा किस प्रकार से अधिक अच्छी विधि है ?

Or , तटस्थता वक्रों द्वारा उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण करें।
(Anahse consumer's equilibrium using indifference curve.)
Or . उपभोक्ता के संतुलन का निर्यारण उस बिन्दु पर होता है, जहाँ मूल्य रेखा उदासीन वड़ के स्पशांत्मक रहती है।" विवेचना करें।
("The equilibrium of the consumer is determined at the point, where the price line is tangentical to an indifference curve." Discuss.)

Ans. अधुनिक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत उपयोगिता विश्लेषण का अत्यन्त ही महत्वपुर्ण स्थान है। इसकं आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि उपभोक्ता किस प्रकार उत्ना आय को व्यय करें जिससे उस अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। प्रत्येक उपभोक्ता का उदंस्य सीमित साधनों या आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करना होता है। अतः उपभोक्ता की स्थिति तब होगा जवकि उसे अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती।

माशंल (Marshall) ने उपभोक्ता संतुलन (Consumer's equilibrium) के लिए सम- सीमान्त उपयोंगित्ता नियम (Law of equi-marginal utility) का प्रयोग किया। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण (Utility analysis) उपयोगिता के परिमाणात्मक माप (Quantitative measurement of utility) या गणनावाचक उपयोगिता (Cardinal utility) पर आधारित है। बैसे- उपभाकता अपनी आय को तीन वस्तुओं यथा $\mathrm{X}, \mathrm{Y}$ तथा Z पर व्यय करता है। X कस्त्रु की सीमान्त उपयोंगिता (MUx) तथा उसी कीमत (Price of $X$ ), $Y$ वस्तु की सीमान्त उस्येगिता (M.U.y) तथा उसकी कीमत (Price of Y) तथा $Z$ वस्तु की सीमान्त उपयोगिता (MUZ) तथा उसकी कीमत (Price of $Z$ ) द्वारा स्पष्ट करते हैं। अत: उपभोक्ता के संतुलन के लिए उसं इस प्रकार समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं-

$$
\frac{M \cdot U \cdot x}{P_{z}}=\frac{M \cdot U \cdot y}{P_{y}}=\frac{M \cdot U \cdot z}{P z} \text { etc. }
$$

इस प्रकार माराल के विश्लंषण में एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात बगाकर हो जाय। इस प्रकार मार्शल के अनुसार, उपभोक्ता का संतुलन उस बिन्दु पर होला, जर्कि विभिन वम्तुओं पर किए गयं व्यय की मात्रा मुद्रा की प्रत्येक इकाई की सीमान्त वप्योगिता के बराकर हो जाय। उपभाक्ता अधिकतम संतोष उस स्थिति में प्राप्त करता है बरकक व्यकित अपने ब्यय के विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार आयोजित करें कि हर स्थिति में वस्तु की मीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बरावर हो जाय। "In order to derive maximum satisfaction a consumer will spend money on different comodities in such a way that the marginal utilities of different complodities are pronortional
of their prices." अत: उपयोगिता विश्लेषण के अन्तर्गत उपभोक्ता संतुलन के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है-

1. हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो।
2. सब वस्तु की सीमांत ठपयोगिता इनके मूल्य के बराबर हो ।
3. यदि मुद्रा की राशि बच जाय तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी समी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो।

तटस्थता वक्र विश्लेषण (lindifference curve analysis) का प्रतिपादन प्रो. एजवधं पैरटट, हिक्स, एलेन (Prof. Edgeworth, Pareto, J.r. Hicks, R.G.d. Allen) आदि ने कियों तटस्थता वक्र रेखा के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब आता है, जबकि कीमत रेखा (Price line) उसकी तटस्थता वक्र रेखा को स्पर्श (Tangent) करती है। तटस्थता वंक्र विश्लेषण के अन्तर्गत उपभोक्ता संतुलन के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है-

1. उपभोक्ता उस बिन्दु पर संतुलन में होगा जहाँ पर कि कीमत रेखा तटस्थता वक्र रेखा पर स्पर्श करता है।
2. सीमांत प्रतिस्थापन की दर (Marginal Rate of substitution) तथा कीमतं अनुपात (Price ratio) बराबर हो अर्थात् MRSxy $=\frac{P x}{P y}$
3. उपभोक्ता के स्थायी संतुलन के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर संतुलन बिन्दु पर घटती हुई होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, तटस्थता वक्र रेखा मूल बिन्दु की ओ₹ उन्नतोदर (Convex) होनी चाहिए।

उपभोक्ता संतुलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है-
(i) उपभोक्ता की आय दी हुई है। (ii) दो वस्तुओं की कीमत दी हुई है। (iii) उपभाक्ता अपनी आय के दो वस्तुओं में ग्यय करता है। (iv) वस्तुओं के विभिन्न इकाइयो में एकरूपता है। (v) उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतोष (Maximum Satisfaction) प्राप्त
करना है।


तटस्थता वक्र रेखा दो वस्तुओं $x$ और $y$ के विभिन्न संयोग को बताता है, जिसके प्रति उपभोक्ता तरस्थ रहता है। अपनी दी हुई आय से उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने
के उद्देय से इन दोनों वस्तुओं का कौन-सा संयोग चुनेगा वह उन वस्तओं की सापेक्षिक कीमतों या अधिमान क्रम (Scale of preference) पर निर्भर करता है। मानलिया कि उपभोक्ता के पास एक रूपया (Rs. 1.00 ) है तथा उसे दो वर्स्तुओं $x$ तथा $y$ पर व्यय करता है। यह भी मान लें कि कि $x$ की कीमत 20 पैसे प्रति इकाई तथा $y$ की कीमत 10 पैसे प्रति इकाई है। उपभोक्ता अपनी एक रूपया की आय को $x$ तथा $y$ पर कई तरह से व्यय करता है। वह एक वस्तु पर अधिक तथा दूसरी वस्तु पर कम या वह एक रूपया की समस्त राशि केवल $x$ पर या $y$ पर खर्च करे। रंसी स्थिति में वह $5 x$ तथा $y$ बिल्कुल नहीं खरीद सकता है, या $10 y$ तथा $x$ बिल्कुल नहीं खरीद सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दोनों वस्तुओं अर्थाता $x$ तथा $y$ पर व्यय करे तथा $2 x$ तथा $6 y$ या $3 x$ तथा $4 y$ या $4 x$ तथा $2 y$ का संयोग खरीद सकता है। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। PP मूल्य रेखा है तथा यह दोनों वस्तुओं के संयोग को बताती है, जो कि एक

 grive line wivents the nowvenities when wo the consumer in the market at a




 सक्य ह से सिज्ये सर ज़से संतुरे परान करती है। तटस्थता की विभिन्न रेखाएँ



 ए हुनक्ड करो इस दुत्ध से कोमा रेखा (Price Line) सहायता प्रदान करती है।

इफ्रेक संदुलध की स्थिती फरा करने के लिए उसी तटस्था वक्र की रेखा को चुनता है डो कवेत सेश को स्क्री (Tangnnt) करती है। दूसरे शब्दों में, तटस्थता वक्र विश्लेषण के जहुलर उचषेका उस बिन्दु पर स्डुसन ज्राप करता है जिस बिन्दु पर मूल्य रेखा तटस्थता की यक्ष रेखा की स्यी करती है। (At the point at which the price line tangent to an inditionce cwne चह कम्या रेखा से ऊुपर की IC को नहीं नुन सकता है, क्योंकि इसक्षो अत्र इसके लिए रय्या नुी है तथा नीचे भी नहीं जा सकता है क्योकि ऐसी स्थिति
 रेखारु दे $k, k, k$ है। इने $k_{3}$ एवं $k_{4}$ का चुनाव उपभोक्ता नहीं कर सकता है, क्याकि
 रेंत से ऊनर है। $\mathrm{k}_{\mathrm{y}}$ रेख मूल्य रेखा से नीचे है, जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं रे सका है।

अध: k . हो मूल्य रेखा को R बिन्दु पर स्पर्श करती है तथा $X$ का ON $Y$ का OK माध का उपभोग करेगा $R$ सित्रु चर उन्रोजल को अभिकतम संतुष्टि मिलती है तथा यह एह्र संडुलक की स्थिति में है। At the point $R$ the indifference carve $k$, and price line are tangent to each cher इस बिन्दु रे $X$ क्तु $Y$ क्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की स (MErgionel Rane of Substitution), $X$ तथा $Y$ वस्तुओं को कीमल उतुपा के बताब है। "The fundamental condition of equilibrium when the consumer gets maximum satisfaction is that the rate of substitution of Commodity $X$ for commodity $Y$ should be equal to the ratio of prices berween the two goods."

उत्येजला संतुलन के लिए दह आवशयक है कि तंतुलन बिन्दु पर X वस्तु की Y वस्तु के हिए इत्रिस्ध्रापन दर घटती हुई होनी चाहिए अर्थात् IC रेखा मूल बिन्दु की ओर उन्नतोदर (coevex) हो अन्द्या संतुलन की दश स्थायी नहीं होगी। (MRS Marginal Rate of Substitution) स्थित नहीं हो सकती है, क्योकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हेती जो संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि MRS बढ़ती हुई होगी तो X की इकाइयाँ इह्रे से $X$ वस्तु की अविरिक्त इकाइयों की उपयोगिता $Y$ वस्तु की अपेक्षा बढ़ती जाती है, घन्तु बह की संभव नहो है। अव: संतुलन के लिए MRS घटती हुई होनी चहिए। प्रो. हिक्स (Prof. Hicks) ने इस चित्र द्वारा स्पष्ट किया है-चित्र में $R$ बिन्दु पर स्थायी संतुलन नहीं है, बहिक्ष बढ़ती हुई है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता $R$ बिन्दु से बायें या दायें हटने पर उप्योकता ऊँची Ic रेखा पर जायेगा तथा संतुष्टि अधिक मिलेगी। अत: $R$ बिन्दु संतुलन का WWW.GRADESETTER.COM

इस प्रकार मार्शल दुगा उपयोंगिता पर आधारित उपभोक्ता का संतुसन का पिहो विभि अवस्त्बविक मान्यताओं पर आधारित है, 领। द्विस्य के सिद्धान्त में उपरोगया को सिद्धांत इन अवास्तविक मान्यताओ को सामाप हो जातो है। यद सिद्धांत आय-पथण समा
 एवं उप्रभावित गहना उथा मुछा की संमान्ता उपयोगिता सिथ्र है कि अवास्तविक मे: को समम्त कर दिया गया है। इसकं अन्मंत एक हो साथ दो गा उससे अभिक वस्दूँ थि उसयोंता द्वाग व्यय किये जाने का मी विश्लेषण किया गया है। अन: मार्शल की तुलना मे हिक्स द्रण प्रतिपारित उपभोकता का संतुलन का सिद्धांत श्रेप्ट है।
Q.2. उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं ? परिवतंनशील अनुपात के नियम कह न्याम्व्या कांजिए । What do yon mean by Production Function? Explain the Law of Variable Proportivas.
(V.V.L. Exam. 2014, 2018)

Or , परिवतनश्शाल अनुपात के नियम कौ व्याख्या कीजिए। क्या यद्ठ नियम केवल कृषि क्षेत्र में लागू होताता है ?

Ass. आधुनिक समय में अधिंक विश्लेमण के अन्तर्गंत डत्पादन फलन (production Function) की धालणा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु का डत्यादन उत्पति के विभिन्न साभनों के सहयोग से होता है। जिस वस्तु का उत्पादन किया आता है उसं उत्पाद या निपस (outpuif) उथा जिन साफनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता हे, उसं आगत (input) कहते हैं। किसीं फमं या उद्योग के बत्याद (output) तथा आगत (input) के बीच के सम्बन्ध को उत्पादन फलन या उत्यादन फंक्शन (production Function) कहते हैं। फलन या फंकरन (Function) गणित इल्य है। यदि सस्ता कहा जाव कि X फलन है, Y का ( X isthef of $Y$ ) $X=f(Y)$, उधांतू $X$ निभंर करता है $Y$ पर । गणिन के तरह अर्थरास्त्र में फलनीय सम्बन्य (Functional relationship) पाये जाते हैं। कैसे मांग मृल्य पर निर्भ करती है उर्धांत् मांग एवं मुल्य के बीच फलनीय सम्बन्य है बिसे मांग फलन (Dempand Function) कहते है। इसे इस प्रकार थी व्यक्त किया जा सकता है- $\mathrm{D}=\mathrm{f}(\mathrm{P})$ अर्थातु Demand is the function of price. अथवा मांग मूल्य पर निभंर करतो है। अधशास्त्र में उन्याहन के क्षेत्र में उत्यादन फलन (production function) मी महत्वप्र्ण है।

आगत (Input) के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों के अतिरिक्त वे सारी वस्तुएँ आती है निनका उत्पादन में प्रयोग करने के लिए उत्पादक क्ररीदता है। दूसरी ओर उत्पाद या निपन (outpui) के अन्तगंत वे वस्तुएँ सम्पिलित की जाती है, जिन्हें विभिन्न आगतों की सहायता से फमं उत्यादित करता हैं वास्तव में उत्पादन की क्रिया आगतों का उत्पादन में रूपान्तरण का द्रांक है। (The act of production involves the transformation of inputs into outputs.) ड़सरे शब्दों में, उत्पादन आगत का फलन है। (output is the function of inputs) अती: किसी फर्म के भौतिक आगतों एवं भोतिक उत्पाद के बीच फलनीय सम्बन्य को उत्यादन फलन कहा जाता है। (The functional relationship between physical inpur and physical outputs of a firm is called producion function) उत्पादन फलन (production function) को एक समीकरण (equation) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

$$
p=f(a, b, c, d, \ldots \ldots . . n)
$$

इसमें $-p=$ कुल उत्पादन की मात्रा, $f$ उत्पादन फलन तथा $a, b, c, d . \ldots . n$ उत्पत्ति के सभ्न है। एक फर्म कुल उत्पादन को बढ़ा सकती है, यदि वह एक दिए हुए समय में साधनों


है कि उत्पादन की मात्रा $P$ उत्पादन के $a, b, c, d$ साधनों की मात्रा, पर निर्भर करता हैं यदि $a, b, c, d$ साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि $a, b, c, d$ आगतों में परिवर्तन किया जाय तो उत्पादन में व्यापक ही परिवर्तन होगा ।

वाटसन (watson) के अनुसार, "किसी फर्म की भौतिक आगतों एवं भौतिक निपजों के बीच के सम्बन्ध को प्राय: उत्पादन फलन कहा जाता है।" (The relationship between the physical inputs and physical outputs of a firm is generally referred to as production function.)

प्रो० स्टिग्लर (Prof. Stigler) के अनुसार, "उत्पादक सेवाओं की आगतों की दरों तथावस्तु के उत्पादन की दर के बीच के सम्बन्थ को उत्पादन फलन के नाम से पुकारा जाता है। यह तकनीकी ज्ञान का अर्थशास्त्री द्वारा संक्षेपीकरण है।" The production function is the name given to the relationship between the rates of input of productive services and the rate of output of product. It is the economist's summary of technological knowledge) प्रो० सैम्युलसन (Samuelson) के अनुसार, "उत्पादन फलन वह प्राविधिक सम्बन्ध है जो यह बताता है कि आगतों, प्रत्येक विशेष समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, यह किसी दिए हुए प्राविधिक ज्ञान के लिए परिभाषित या सम्बन्थि त होता है।"

उत्पादन फलन का सम्बन्ध समय के प्रवाह से है न कि समय रहित स्टॉक से । उत्पादन (output) का तातपर्य प्रतिघंटा, प्रतिवर्ष उत्पादन से है। आगतों (Inputs) का तात्पर्य एक विशिष्ट समय की अवधि में एक मजदूर अथवा एक मशीन की सेवाओं से है। अतः उत्पादन एक कार्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया (process) है जिसके अन्तर्गत समय को नकारा नहीं जा सकता है। इस सन्दर्भ में प्रो० स्टिग्लर ने कहा है, "उत्पादन फलन समयहीन स्टॉंकों के बीच के नहीं वरन् समय प्रवाहों के बीच के सम्बन्ध है। (production functions are relationship between time flows and not between timeless stocks.)

परिवर्त्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या
उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति के नियम का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रो० मार्शल (Prof. Marshall) ने क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) की क्रियाशीलता को कृषि के क्षेत्र तक ही सीमित रखा । उनके अनुसार, "उत्पादन के उस क्षेत्र यें जहाँ प्रकृति की प्रधानता रहती है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है तथा जहाँ मानव की प्रधानता रहती है, वहाँ क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होती है।' (While the part which nsture plays in production shows a tendency to diminishing returns, the part which man plays shows a tendency to increasing returne.) किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की व्यापक क्रियाशीलता पर बल दिया है। इनके अनुसार, उत्पादन का कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में यह नियम समान रूप से लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में अन्य साधनों को स्थिर रखकर यदि एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाय तो एक सीमा के बाद सीमात उत्पादन घटने लगता है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। वस्तुत: यह नियम स्थिर एवं परिवर्तशील साधनों (fixed and variable factors)के अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप लागू होता है। इस नियम की व्यापक क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों बेनहम (Benhm), स्टिग्लर (Stigler), श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson), सैम्यूलसन (Samuelson) आदि ने इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (Law of variable proportions)कहा है।

## WWW.GRADESETTER.COM <br> ALKA GUESS PAPER

परिवर्तनशील अनुपातों की नियम (Law of variable proportion) एक टेक्नोलॉजिकल सिद्धान्त है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, किसी एक साधन को स्थिर रखा जाय तथा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाय अथवा एक साधन को पंरिवर्तशील रखा जाय तथा अन्ध साधनों को स्थिर रखा जाय तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अस्थिर साधनों के साथ किसी स्थिर साधनों को मिलाया जाय तो बढ़े साधनों से प्राप्त उप्ज क्रमशः घटेगी। (If variable factors are combined with a fixed factor the returns combined will diminish.) प्रारम्भ में उत्पादन बढ़ सकता है, साधनों के आदर्श संयोग के बाद उत्पादन घटने लगता है। इस नियम के अन्तर्गत हम साधनों के अनुपातों में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

प्रो० स्टिग्लर (Prof. Stigler) के अनुसार, "उत्पादन सेवाओं के अन्य आदानों (inputs) को स्थिर रखते हुए, जैसे-जैसे किसी एक साधन की मात्रा समान दर से बढ़ाई जाय, एक निश्चित बिन्दु के बाद उत्पादन में फलित वृद्धि दर घटती जायेगी, अर्थात् सीमान्त उपज में ह्नास होगा। (If the quantity of one prodcutive service is increased by equal increments, the quantities of other productive services remaining fixed the resulting increment of product will decrease after a certin points."
-Prof. G. J. Stigler, 'The Theory of price.')
प्रो० बोल्डिंग (K. E. Boulding) ने अपनी पुस्तक 'Economic Analysis में लिखा है, जैसे-जैसे उत्पादन के अन्य साधनों की निश्चित मात्रा के साथ हम किसी एक साधन में मात्रा में वृद्धि करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की सीमात भौतिक उत्पादकरता अन्ततः अवश्य ही घटती है।" (As we increase the quantity of anyone input which is combined with a fixed quantity of the other outputs, the marginal physical productivity of the variable input must eventually deciline.) प्रो० बोल्डिंग ने Law of Diminishing Return' को 'Law of Eventually. Diminishing Marginal physical productivity.' कहा है। श्रीमति जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, "क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम इस बात की जानकारी देता है कि यदि उत्पत्ति के किसी एक साधन को स्थिर रखा जाय तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाय तो एक बिन्दु ऐसा आता है, जहाँ से उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है।" (The Law of Diminishing Returns, as it is usually formulated states that with a fixed amount of anyone factor of production successive increases in the amount of other factors will after a point yeild a diminishing increment of out."-Mrs. Joan Robinson, 'The Economics of Imperfect Competition.)

प्रो० सैम्युलसन (Prof. P.A. Samuelson) ने अपनी पुस्तक 'Economics' में लिखा है, " यदि तकनीक की स्थिति दी हुई हो तो अन्य स्थिर साधनों के साथ कुछ साधनों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि लायेगी, लेकिन एक बिन्दु के बाद अतिरिक्त साधनों के उसी योग के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन कम होता चला जायेगा।' (An increase in some outputs relative to other fixed inputs will, in a given state of technology, cause output to increase, but after a point the extia output resulting from the same addition of extra inputs will become less and less.")

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि बिन्दु के बाद जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, बल्कि साधनों के अनुपात में उत्पादन के बढ़ने की दर घटती हुई होती है ।

यह सिद्धान्त निम्नलिखित मान्याताओं (Assumptions) पर आधारित है-

1. यह नियम तभी लागू होगा जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाय। 2 . यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों का संयोग किया जाता है, वह अनुपात भी परिवर्तशील हैं। 3. तकनीक (Technology) में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम के अन्तर्गत कुल उत्पादन (Total Product) औसत उत्पादन (Average product) तथा सीमान्त उत्पादन (Marginal product) की धारणा पर विशेष ध्यान दिया। स्णमान्यतया एक साधन को स्थिर रखने के बाद जबं अन्य साधनों को उत्तरोत्तर रूप में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की जो मात्रा प्राप्त होती है, उसे कुल उत्पादन (TP) कहते हैं। कुल उत्पादन में साधनों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे औसत उत्पादन (AP) कहते हैं तथा कुल साधनों की मात्रा में साधन की एक इकाई में परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उसे सीमान्त उत्पादन (MP) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कुल साधनों की मात्रा में एक इकाई कम या वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो कमी या वृद्धि होती है, उसे सीमान्त उत्पादन कहते हैं। यदि उत्पादन का कोई एक साधन स्थिर रहे तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाय तो एक सीमा के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। यह नियम बताता है कि एक बिन्दु के बाद उत्पादन इसलिए नहीं घटती है कि उत्पादन के साधनों की क्रमशः कम कुशल इकाइयों (less and less efficient units) लगायी जाती है, बल्कि उत्पादन इसलिए घटता है कि साधन की इकाइयों को कम कुशलता के साथ या कम प्रभावपूर्ण ढंग से लगायी जाती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या निम्न तालिका से की जा सकती हैश्रम एवं पूँजी की कुल उत्पादन औसत उत्पादन सीमान्त उत्पादन

| इकाई | (Total product) | (Average product)(Marginal product) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| 2 | 25 | 12.5 | 15 |
| 3 | 45 | 15.5 | 20 |
| 4 | 80 | 20.0 | 35 |
| 5 | 110 | 22.0 | 30 |
| 6 | 130 | 21.7 | 20 |
| 7 | 145 | 20.7 | 15 |
| 8 | 155 | 19.3 | 10 |
| 9 | 155 | 17.2 | 0 |
| 10 | 150 | 15.0 | -5 |
| 11 | 140 | 12.7 | -10 |
| 12 | 125 | 10.4 | -15 |
| लिका से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे परिवर्तशील साधन की अधिक इकाँएयाँ |  |  |  | है, वैसे-वैसे प्रारम्भ में औसत एवं दोनों बढ़ता है। परिवर्तनशील साधनों की चौथी इकाई तक सीमान्त उत्पादन (MP) है तथा पाँचवीं इकाई से घटने लगता है, नवम इकाई तक सीमान्त उत्पादन (MP) बढ़ता ऋणात्मक (Negatives)हो जाता है।

घौो प्रकार 川ाव्वतनचौल माथनो कं पौँचवीं गकाई तक जौन उत्पात्य (AP) समत्ता है तथा छठी उकाषं हो घहने लगता है। एम प्रकार स्ये हो जाता है कि परिवतनरील साधान की अक्काइयों मैँ क्रमशः वृक्ता करने पर एक बिन्नु के जान औसत प्वं सीमान्त उत्पाइन तोनों अटने लगता है, वयोकि उद्योग एवं फर्म पर साथनों की थीड़ हो जाती है तथा साधनों का आदर्श संयोग नहीं रह पाता


WA को मांच है। औसत ( AP ) तथा सीमान्त उत्पादन के सम्बन्ध को एक रेखा fिच्र द्वारा दिखाया जा सकता है-

चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में सीमान्त उत्पादन (MP) औसत उत्पादन (AP) की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। पुन: बाद में सीमान्त उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्ष तेजी से घटने लगता है। C बिन्दु पर औसत उत्पादन तथा सीमान्त उत्पादन दोनों बराबर रहता है। यह बिन्दु अधिकतम औसत उत्पादन बिन्दु होता है तथा इस बिन्दु के बाद औसत उत्पादन तथा सीमान्त उत्पादन दोनों गिरने लगता है।

परिवर्तनशील अनुपात के नियम को चित्र स्पष्ट किया जा सकता है-
यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन किया जाय तो साधन उत्पादन सम्बन्ध (Input-out-put relationship)को तीन स्तरों (Three stages) में दिखाया जा सकता है-
(i) प्रथम स्तर (First Stage)-इस स्तर में कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि औसत उत्पादन तथा सीमान्त उत्पादन (AP and MP) दोनों बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन के इस स्तर में उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of increasing returns) लागू होता है।
(ii) द्वितीय स्तर (Second
 Stage)- इस स्तर में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि औसत उत्पादन (AP) तथा सीमान्त उत्पादन (MP) दोनों घटने लगता है, लेनिक सीमान्त उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्षा तेजी से घटती है। उत्पादन के इस स्तर पर उत्पादन ह्रास नियम (Law of diminishing retuns) क्रियाशील होता है।

(iii) तृतीय स्तर (Third Stage)- इस स्तर में कुल उत्पादन तथा औसत उत्पादन में कमी आती है तथा सीमान्त उत्पादन ऋणात्मक (Negative) हो जाता है।

यदि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के लागत (Cost) के दृष्टि से देखा ज़ाय तो इसे परिवर्तनशील लागत का नियम (Law of variable cost) या लागत वृद्धि नियम (Law of incresasing cost) कहेंगे। प्रारम्भ से अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधन इकाइयों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन अनुपात से अधिक प्राप्त होता है। अतः सीमान्त लागत ( MC ) तथा औसत लागत $(\mathrm{AC})$ दोनों घटता है। यदि परिवर्तनशील साधनों की और इकाइयों का प्रयोग किया जाय तो पहले सीमान्त लागत एक बिन्दु पर न्यूनतम (Minimum) होकर बढ़ने लगेगा और औसत लागत $(\mathrm{AC})$ भी एक बिन्दु पर निम्नंतम होगा, फिर बढ़ने लगेगा, सीमान्त लागत $(\mathrm{MC})$ रेखा औसत लागत $(\mathrm{AC})$ रेखा के निम्नतम बिन्दु से गुजरती है। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में MC तथा AC दोनों घटता है, परन्तु $\mathrm{MC}, \mathrm{AC}$ से अधिक तेजी से घटता है। K बिन्दु तथा AC न्यूनतम हो जाता है तथा इसके बाद AC तथा MC दोनों बढ़ने लगता है, परन्तु MC , AC की तुलना में तेजी से बढ़ता है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, उत्पत्ति के नियम प्रकृति या मनुष्य की प्रधानता के कारण अलग-अलग नहीं होता, बल्कि आदर्श के अनुपात (Optimum Combination) में साधनों के संयोग के अभाव में होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे Law of Nonproportional output कह कर पुकारा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। यह अवश्य है कि कृषि में यह जल्द लागू होता है कि तथा उद्योग में देर से लागू होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हम नियम इसलिए लागू होता है कि हम सीमित साधनों के स्थान पर उन साधनों का प्रतिस्थापन्न (Substitution) नहीं कर सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जैसे-कृषि में भूमि के स्थान पर श्रम एवं पूँजी का प्रतिस्थापन्न नहीं कर सकते हैं। साधनों की प्रतिस्थापन्न की लोच (Elasticity of Substitution) अपूर्ण (lmperfect) होती है। श्रीमति जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) के अनुसार, "उत्पादन के किसी एक साधन को दूसरे के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है यानी साधनों के प्रतिस्थापन्न की लोच असीमित नहीं होती है।" (The law of diminishing returns really states that there is a limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another or in other words that the elasticity of substitution between factors is not infinite.) अत: उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ साधनों सीमित होता है, वहाँ क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अत: यह नियम कृषि में ही नहीं उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। उद्योग में यदि कोई साधन स्थिर रहे और अन्य साधनों को बढ़ाया जाय तो उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। प्रारम्भ में संभव है कि कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़े, लेनिक अन्तत: यह घटने लगती है। वाँग (Wangh) के अनुसार, "If we add more of the other factors of production to a fixed amount of land, we reach on the points socnownrdetadeserwrizhamen

## WWW.GRADESETTER-GOALKA GUESS PAPER

marginal, average and total output diminish," इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि (reformulated) रूप है।
Q. 3. Discuss Marginal Productivity theory of distribution.
(V.V.I.—Exam. 2007, 2010, 2014, 2016, 2018) कीजिए ICritically के सीमान्त उपादकता सिद्धान्त की आलोचनात्मक परीक्षण अथवा, वितरण के मी
। ICritically explain the marginal productivity theory of distribution. Or , वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । (Examine the marginal productivity theory of distribution.) कीजिए। (Eवा, वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या

Ans. अर्थशास्त्र के अन्तर्गत वितरण की productivity theory of distribution. विवादास्पद रहा है । किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कल उत्पादन की मात्रा पर जिर्थि एवं है । उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से सम्पन्न होती है । $\mathrm{Q}=\mathrm{f}\left(\mathrm{X}_{\mathrm{J}} \quad \mathrm{X}_{2} \mathrm{X}_{3}-\cdots--\mathrm{X}_{\mathrm{n}}\right)$ उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग के बदले उत्पादन के प्रत्येक एवं साहस के बीच वितरण आवश्यक है । अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन को किस आधार पर पारिश्रमिक दिया जाय कि न्यायोचित हो । कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए वितरण के सीमान्त उत्पांदकता सिद्धांत (Marginal productivity theory of distribution) का प्रतिपादन किया है ।

वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम रिकार्डो (Ricardo) ने किया । विरतण के सामान्य सिद्धांत के रूप में. इसका विकास 19 वीं शताब्दी के अन्त में विकस्टीड (Wicksteed) वालराज (Walras), जे० बी० क्लार्क (J.B. Clark), जेवन्स (Jevons) आदि ने किया । विकस्टीड ने 1890 . ई० में 'The Co-Ordination of the laws of distribution' नामक पुस्तक में यह बताया किस सम-सीमान्त उत्पत्ति नियम के आधार पर यदि समान पारिश्रमिक वाले वैकल्पिक व्यवसाय सुलभ हो तो कुल उत्पादन, उत्पादन में लगे हुए साधनों के सीमान्त उत्पादन के योग के बराबर होता है । जे० बी० क्लार्क ने यह सिद्ध किया कि समान परिस्थितियों के अन्तर्गत व्यवस्थापक सहित उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसके सीमान्त उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है । 1901 ई० में विकस्टीड ने अपनी पुस्तक 'Lectures on poiitical Economy' में समान प्रतिफल के स्थान पर न्यूनतम उत्पादन व्यय की धारणा का प्रयोग किया। आधुनिक समय में प्रो० मार्शल (Marshall) प्रो० जे० आर० हिक्स (J.R. Hicks). श्रीमती रॉबिन्स (Mrs. Joan Robinson) ने इस सिद्धांत का विकास किया । इस सिद्धांत को वितरण का सामान्य सिद्धांत (General theory of distribution) भी कहते हैं ।

इस सिद्धांत के अनुसार, उत्पादन-साधनों के कीमत निर्धारण का आधार सीमान्त उत्पादकता है । (According to the theory, the key of the pricing or factors of production lies in marginal productivity.) दूसरे शब्दों में उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाता है । The theory states that if each factor of production is remunerated according to its marginal product, the total product is just exhausted. अल्पकाल में किसी साधन को पारिश्रमिक सीमान्त उत्पादकता से कम या अधिक मिल सकता है, परन्तु दीर्घकाल में यह सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा, अर्थात् $R=f(M P) । ~ प ् र त ् य े क ~ उ त ् प ा द क ~ उ त ् प ा द न ~ क े ~ स ा ध न ो ं ~ क ो ~ उ स क ी ~$ उत्पादकता के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में नियोजित करता है । अत: उस साधनों का मल्य

या पारिश्रमिक उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है । उत्पादकता अधिक रहने पर पारिश्रिमिक ऊँचा तथा कम रहने पर पारिश्रमिक कम मिलेगा । उत्पादक किसी भी साधन की विभिन्न इकाईयों को उस बिन्दु पर प्रयोग करेगा, जहाँ उस साधन को चुकाये जाने वाला पारिश्रिमिक उस इकाई द्वारा कुल इकाई में किये गये अंशदान के बराबर हो जाय । दूसरे शब्दों में साधन की सीमान्त इकाइ का पारिश्रमिक उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है । (The reward of the unit at the margin, is thus equal to its marginal productivity.)

सीमान्त उत्पादकता को जानने के लिए उत्पादन के किसी कार्य में उत्प्रादन के विभिन्न साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि या कमी करने से कुल उत्पादन में जो कमी या वृद्धि होता है, उसे सीमान्त उत्पादन कहते हैं। जैसे- 100 मजदूर द्वारा 500 कलमों का उत्पादन होंता है। यदि एक मजदूर बढ़ाने अर्थात 101 मजदूर लगा देने से 505 कलमों का उत्पादन होंता है तो सीमान्त उत्पादन 5 कलेम होता है,। ठीक उसी प्रकार, यदि एक मजदूर घटाने से अर्थात् 99 लगाने से 495 कलमों का उत्पादन होता है तो 5 कलम सीमान्त उत्पादन होगा तथा मजदूरों का पारिश्रमिक इसी के आधार पर निर्धारण. होगा।

जब सीमान्त उत्पादकता को वस्तु के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे सीमान्त भौतिक उत्पादकता (Marginal physical product) अर्थात MPP कहते हैं तथा जब इसे मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं तो इससे सीमान्त आय उत्पादकता (Marginal Revenue productivity) अर्थात् MRP कहते हैं । कुल उत्पादन की मात्रा को इसके मूल्य से गुणा करने पर जो रकम प्राप्त होती है, उसे कुल आय उत्पादकता (Total Revenue Productivity) कहते हैं । कुल आय उत्पादकता में उसे उत्पादित करने वाले सार्धनों की इकाईयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है, उसे औसत आय उत्पादन (Average Revenue Production) अर्थात, ARP कहते हैं । जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robịnson) के अनुसार, "यदि अन्य साधनों का कुल मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो सीमीन्त उत्पादक्ता कुल उत्पादन के मूल्य में हुई वह वृद्धि है जो अतिरिक्त व्यक्ति को उद्पादन क्रिया में लंगाने से होती है । दूसरे शब्दों में सीमान्त भौतिक उत्पादकता को यदि विचाराधीन इकाई अथवा समूह के सीमान्त आय से गुणा कर दिया जाए तो वह सीमान्त उत्पादकता बन जायेगा। (Marginal productivity is the increament of value of the total out put caused by employing an additional man, the total value of other factors remaining unchanged. That is to say, it is the marginal physical productivity multiplied by the marginal revenue to the unit or group under consideration.)

यह सिद्धांत दों तथ्यों पर आधारित हैं-(i) उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing of Returns) अर्थात् जैसे-जैसे अधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, सीमान्ता उत्पादन घटता जाता है। (ii) प्रतिस्थापन का नियम (Law of substitution) अर्थात् कोई भी उत्पादक एक साधन के बदले दूसरे साधनों का प्रयोग तब तक करता है, जब तक कि सभी साधनों
 की सीमान्त उत्पादकता बराबर न हो जाय। सीमान्त भौतिक उत्पादकता (MPP) रेखा अंग्रेजी अक्षर U का ठीक उल्टा ( In vested U) रूप होता है 1 इसे एक रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में MPPC सीमान्त भौतिक उत्पादकता की रेखा है । OM श्रमिक का प्रयोग तक

सीमान्त भौतिक उत्पादकता बढ़ती है तथा इसके बाद घटने लगती है । कोई भी उत्पादक किसी साधन का प्रयोग तब तक
करता है, जब तक कि साधन की सीमान्त उत्पादकता उसके पारिश्रमिक के बराबर न हो जाय। यदि सीमान्त उत्पादकता से अधिक पारिश्रमिक होगा तो उत्पादक को हानि होगी तथा

उसकी मात्रा में कमी करेगा । पुनः यदि सीमान्त उत्पादकता से पारिश्रमिक कम होगा तो
 है तथा यह संतुलन का बिन्दु है । मिलता मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के बराबर है तथा श्रमिकों की माँग $O M$ के क्याबर होगा। $Q_{1}$ तथा $Q_{2}$ बिन्दु संतुलन की बिन्दु नहीं है । उत्पादक मजदूरं की संख्या OM नहों लगा सकता, क्योंक ऐसी स्थिति में सीमान्त उत्पादकता $M, Q$ होगी तथा मजदूरी $M_{1} A$ होगी । अत: उत्पादक को लाभ होगा तथा मजदूरों की संख्या में वृद्जि करेा। पुनः मजदूरों की संख्या $O M_{2}$ भी

नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिथित में सीमान्त उत्यादक्ता $M_{2} Q_{2}$ होगी तथा मजदूरी $\mathrm{M}_{2} \mathrm{P}_{2}$ होगी । उत्पादक को $\mathrm{Q}_{2} \mathrm{P}_{2}$ के बराबर हानि होगी तथा वह मजंदूरों की संख्या में कमी करेग । अत: Q बिन्दु पर ही मंजदूरी सीमान्त उत्तादकता के बराबर है ।

वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत अल्पकाल में किसी साधन की पारिश्रमिक उसकी सीमान्त आय उत्पादकता (MRP) के बराबर होता है । यह औसत आय उत्यादकता (ARP) से कम या अधिक भी हो सकता है, पस्तु दीर्घकाल में यह सीमान्त आय उत्पादकता (MRP) तथा औसत आय उत्पादकता
 उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक हथ तथा अधिकतम बिन्दु के बाद गिरने लगती है । उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक देता है, वह साभ न की लागत या मूल्य (Factor cost or price) कहलाता है ।

पुर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत साधनों की लागत बाजार में निर्धारित रहता है, इसलिए साधनों की सीमान्त एवं औसत लागत की रेखा (MFC तथा AFC) क्षैतिज सीधी रेखा होगी अर्थात् दोनों लागत बराबर होती है । यह चित्र से स्पष्ट हो जाता है । सामान्य आय उत्पादकत (MRP) तथा साधन की लागत या मल्य के सम्बन्ध को रेखा चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकत
है -



चित्र में Q बिन्दु पर सीमान्त अं उत्पादकता (MRP) तथा साधक क पारिश्रमिक बराबर है । अत: OM मात्रा : उत्पादन के साधन का प्रयोग होगा तथा $O$ उनका मूल्य होगा । स्पष्ट है कि अल्पका में सीमान्त उत्पादकता के सिद्धांत के अनुस साधन का पारिश्रमिक उसकी सीमान्त आ उत्पादकता के बराबर होता है तथा इसी निर्धारित भी होता है, परन्तु यह और आय उत्पादकता (ARP) से कम भी सक्रWWै.GRADESETTER.COM

परन्तु दीर्षकाल में साथन की पारिश्रामिक उसकी औसत आय उत्पादकता (ARP) तथा सीमान्त आय उत्पादकता (MRP) के बराबर होता है । यदि माधन की पारिश्रमिक औसत आय उत्पादकता से अधिक हो तो उसे असामान्य हानि होगी तथा फर्म उधोग को छोड़ देगा। इससे साधनों की माँग घटेगी, पारिश्रमिक घटकर औसत आय उत्पादकता के बराबर होगा

पुनः यदि पारिश्रमिक औसत आय उत्पादकता से कम हो तो उत्पादक को असमान्य लाभ होगा । इससे नये फर्म उद्योग में प्रवेश करेंगे, साधनों की माँग बढ़ेगी तथा पारिश्र्रमिक बढ़कर औसत आय उत्पादकता के बराबर होगा । अत: दीर्घकाल में किसी भी साधन का पारिश्रमिक उसके औसत एवं सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है । इसे रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है-


चित्र में Q बिन्दु पर ARP तथा MRP रेखा बराबर है। अत: पारिश्रमिक इसी के बराबर होगा। Q संतुलन का बिन्दु है । स्पष्ट है सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में किसी साधन का पारिश्रमिक उसकी सीमान्त एवं औसत आय उत्पादकता के बराबर होता है ।

मान्यताएँ (Assumptions)-यह सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं-

1. बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता मौजूद है ।
2. किसी एक साधन प्रत्येक इकाई में एकरूपता है ।
3. उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा सकता है।
4. उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता है ।
5. यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है ।
6. अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है ।
7. साधन नियोजन का क्षेत्र व्यापक है।
8. उत्पादन के क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना चहिए ।

आलोचनाएँ (Criticisms)— वितरण के सीमान्त उत्पादकता के सिद्धांत को आलेचनाएँ निम्नलिखित हैं- 1. संयुक्त उत्पादन में किसी साधन की सीमान्त उत्पादन को जानना कठिन है । प्रो० टॉसिंग (Taussing), डेवनपोर्ट (Devonport) ने इस सिद्धांत के विरुद्ध में आलोचना दी है । इन लोगों के अनुसार जिसे हम किसी एक साधन की सीमान्त उत्पादकता कहते हैं, वह चस्तुतः उत्पादन के विभिन्न साधनों से सहयोग का प्रतिफल है । अतः यदि श्रम की सीमान्त उत्पादकता जानना हो तो यह कहना कठिन है कि कुल उत्पादन में कौन-से भाग श्रम का प्रतिफल है।
2. उत्पादन के किसी साधन की विभिन्न इकाईयों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है । अतः यह मान्यता गलत है, बल्कि इसमें अनेकरूपता की प्रधानता रहती है । जैसे-सभी श्रमिक एक समान कार्यकुशल नहीं होते हैं ।
3. उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन पूर्णत: संभव नहीं है। यह एक सीमा तक ही संभव है । उसके बाद एक साधन का प्रयोग दूसरे साधन के स्थान पर संभव नहीं है।


## www.gradesetter. qQ qha guess paper

 36वास्तविक जगत् में नहीं पाया जाता है अन्तर्गात उत्पादन के साधनों को सीमान्त उत्पादकता के की स्थिति पायी जाती है जिसके अन्तगत उत्पादन के बराबर पाश्र्रमिक नहीं मिलता है ।
5. यह सिद्धांत उत्पादन के साधनों को पूर्ण गतिशील मान लेता है, परन्तु वास्तविक जीवन में उत्पादन के साधन विभिन्न व्यवसायों एवं स्थानों के बीच गतिशील नहीं होते हैं जिसके कारण पार्रिभिक में अन्तर होता है ।
6. यह सिद्धांत दीर्घकाल (Long period) की मान्यता पर आधारित है । परन्तु वाग्तविक, जीवन में हमारा सम्बन्ध अल्पकाल से है । Keynes ने इस संदर्भ में कहा है, "आथिक समस्याओं के समाधान में दीर्घकाल का कोई महत्व्व नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई जिन्दा नहीं रह जाता।" (In the long run we are all dead.)
7. यह सिद्धांत उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति हास नियम के अन्तर्गत लागू नहीं होंता है । यह सिद्धांत क्रमागत उत्पत्ति क्षमता नियम पर ही लागू होता है । उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत यदि साधनों को उसकी सीमान्त उत्पादकता के आधार पर पारिश्रमिक दी जाय तो उत्पादक को हानि होगा। पुनः उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पादक को लाभ होगा। अतः यह सिद्धांत उत्पादन समता नियम के अन्तर्गत लागू होता है, परन्तु यह नियम उत्पादन के क्षेत्र में थोड़े समय के लिए ही चेरितार्थ होता है ।
8. इस सिद्धांत में साधनों की पूर्ति पक्ष (Supply side) पर ध्यान नहों दिया गया है, बल्कि केवल माँग पक्ष (Demand side) पर अधिक जोर दिया गया है । इसमें साधनों की पूर्तिं को निश्चित मान लिया है । परन्तु दीर्घकाल में भूमि को छोड़कर सभी साधनों की पूर्ति परिवर्तशील हो जाता है। वास्तविक जीवन में साधनों का पारिश्रमिक उसकी माँग एवं पूर्ति दोनों की शक्तियों से निर्धारित होता है ।
9. प्रो० हॉब्सन (Hobson) तथा वाईजर (Weiser) के अनुसार उत्पादन के कार्य मे यदि किसी साधन विशेष को हटा दिया जाय तो उत्पादन की सारी प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी एवं कुल उत्पादन शून्य हो जायेगा। जैसे-कृषि के क्षेत्र में भूमि को हटाने से उत्पादन शून्य हो जायेगा। पुन: कारखाने से साहसी को हटाने से उत्पादन शून्य हो जायेगा ।
10. अधिकांश परिस्थितियों में साधनों के उपयोग में परिवर्तन करना संभव नहीं है । उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों का जिस अनुपात में उपयोग होता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं हैं। जैसे-कपड़ा सीने की मशीन में एक साथ दो श्रमिक नहीं लगा सकते हैं । उद्योग में एक समय दो सांहसी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में इसके सीमान्त उत्पादकता का पता लगाना भी कठिन हो जाता है ।
11. यह. सिद्धांत पूर्ण रोजगार (Full employment) की मान्यता पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाया जाता है ।
12. इस सिद्धांत के विरुद्ध एक आपत्ति व्यावहारिकता के आधार पर भी की जाती है। यह सिद्धांत वस्तुत: हमें यहं नहीं बताता कि किसी साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण किस प्रकार होता है । यह साधनों के मूल्य को दिया हुआ मानकर केवल इसकी व्याख्या करता है कि. एक फर्म किसी साधन की सीमान्त उत्पादकता को उसके पारिश्रमिक के बराबर किस प्रकार करती है । प्रो० सैम्युलसन (Samuelson) के अनुसार, "सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत ऐसा सिद्धांत नहीं है, जिसके द्वारा मजदूरी, लगान या ब्याज की व्याख्या की जाती है, इसके विरुद्ध केवल इसकी व्याख्या की जाती है कि एक फर्म साधनों के मूल्य के ज्ञान रहने पर.
उन्हें किस प्रकार नियुक्त करती है theory that explains wages, rent or ine marginal productivity theory is not a
how factors of production are hired by the firm, once their prices are known.")
13. इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रम की सीमान्त उत्पादकता के द्वारा होता है । लेकिन मजदूरी भी श्रम की सीमान्त उत्पादकता को निर्धारित करती है। यदि श्रमिक की मजदूरी ऊँची रहती है तो उसकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है जिसके फलस्वरूप सीमान्त उत्पादन में वृद्धि होती है । मजदूरी की दर कम रहने पर श्रमिकों की कार्यक्षमता एवं सीमान्त उत्पादकता कम होती है। अत: मजदूरी एवं सीमान्त उत्पादकता एक दूसरे पर निर्भर करता है ।
14. इस सिद्धान्त के आधार पर साधनों का कुल पारिश्रमिक कुल उत्पत्ति से कम होता है। सीमान्त उत्पादकता के आधार पर वितरित सभी साधनों का कुल पारिश्रमिक कुल उत्पादन के बराबर होना चाहिए। लेकिन सीमान्त उत्पादन के आधार पर साधनों का कुल पारिश्रमिक कुल उत्पत्ति से कम होता है, क्योंकि सीमान्त उत्पादन किसी साधन की सबसे कम उत्पत्तियों होती हैं तथा सीमान्त इकाई के पहले की इकाइयों की उत्पत्ति अधिक होती हैं। अत: यह सिद्धान्त वितरण की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है ।
15. कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वितरण के लिए अलग सिद्धान्त की कोई आवश्यकता नहीं बल्कि साधनों का पुरस्कार साधनों की मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होता है ।

इस सिद्धान्त की कटु आलोचनाएँ की गई हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धान्त एक ऐसा उपकरण देता है जिसका उपयोग विभिन्न बाजर-स्थितियों में साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है ।
Q. 4. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत किस प्रकार कीमत निर्धारित की जाती है ? How the price is determined under Perfect Competition?
(V.V.I. Exam. 2004, 2012, 2014, 2018)

Or, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार मजदूरी निर्धारित होती है ?
Or , पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। (How are wages determined under perfect competition? Explain with the help of diagram.)

Or, मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करें। (Explain the Modern theory of wage.)

Ans. अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, परन्तु ये सभी एक पक्षीय, अव्यावहारिक एवं अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी निर्धारण के एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसे मजदूरी निर्धारण की माँग-पूर्ति सिद्धान्त (Demand and supply theory) या आधुनिक सिद्धान्त (Modern theory) कहा जाता है। मजदूरो श्रम की सेवाओं की कीमत है। अत: आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मजदूर की मजदूरी का निर्धारण उसकी माँग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से होता है। यद्यपि मजदूरी, एक वस्तु के मूल्य की भाँति माँग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, परन्तु फिर भी मजदूरी के अलग सिद्धान्त की आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि श्रम की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो उसे अन्य साधनों से अलग रखती है। मजदूरी का निर्धारण मूल्य के सामान्य सिद्धान्त (General theory of value) का ही एक विशिष्ट रूप (Special case)है।

यह सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण का एक महत्वपूर्व सिद्धांत wै WिW.

सीमान्तं उपयोगिता (Marginal utility) और सीमान्त लागत (Marginal cost) से निर्धारित होता है, उसी प्रकार मजदूरी भी श्रमिक की सीमान्त उत्पत्ति (Marginal product) तथिथा
जीवन-स्तर (Standard of living) से निर्धारित होती है।

श्रम की माँग (Demand for labour) - श्रम की माँग उत्पादकों तथा साहसिंयों ह्वारा की जाती है। उत्पादक द्वारा श्रम की माँग श्रम की सीमान्त उत्पादकता के मौद्रिक मूल्य (Money value of marginal productivity) द्वारा प्रभावित होता है। जिस प्रकार किसी दूसरे साधन की माँग उसे साधन द्वारा बनाये गये पदार्थों की माँग पर निर्भर करती है, ठोक उसी प्रकार श्रम की माँग भी उन पदार्थों की माँग में निहित है, जो श्रमिक तैयार करते हैं। (Demand for labour is derived just as the demand for any other factor is derived from the demand for its output.) यदि किसी वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो उत्पादक को उस वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए उन्हें श्रमिकों की माँग बढ़ानी पड़ती है, जो उन पदार्थों का उत्पादन करते हैं। कोई भी उत्पादक अधिक-से-अधिक उतनी मात्रा में श्रम की माँग करते हैं, जहाँ श्रम की सीमान्त उत्पादकता उसके पारिश्रमिक के बराबर हो जाय। इससे अधिक पारिश्रमिक देने से उत्पादक को हानि होगी। अतः श्रम की सीमान्त. उत्पादकता या सीमान्त उत्पादकता का मौद्रिक मूल्य श्रम की अधिकतम सीमा है।

श्रम की माँग निम्न तत्वों पर निर्भर करती हैं-
(i)श्रम की माँग व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) होती है । दूसरे शब्दों में, श्रम की माँग उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग पर निर्भर करती है। वस्तु की माँग में परिवर्तन होने पर श्रमिकों की माँग में परिवर्तन होता है।
(ii) श्रम की माँग स्थानापन्न साधनों के मूल्य (Price of the substitutive factors) पर भी निर्भर करता है। यदि स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य अधिक रहता है, तो श्रमिक की माँग में वृद्धि होती है।
(iii) श्रम की माँग उत्पादन की तकनीक (Technology) पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम का किसी अन्य साधन के साथ मिलने का अनुपात स्थिर या परिवर्तनशील हो सकता है। श्रम की माँग इससे प्रभावित होता है। तकनीक उत्पादन-लागत एवं उत्पादन के आकार को प्रभावित करता है। इसके विकास से श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि होती है जिससे श्रम की माँग बढ़ती है।

वास्तव में उत्पादक उपर्युक्त तथ्यों, अर्थात् तकनीकी, पदार्थो की कीमतें, अन्य पदार्थों की कीमतें आदि के आधार पर श्रम की माँग करता है। श्रम की माँग वस्तुतः इसकी सीमान्त आय उत्पादकता पर निर्भर करती है। (The demand for labour depends upon its marginal revenue productivity).

श्रम की माँग की रेखा मजदूरी की विभिन्न दरों पर माँगी जाने वाली श्रमिकों की मात्रा को बताती है। सामान्यता यदि मजदूरी की दर अधिक है तो श्रमिकों की माँग कम होगी तथा मजदूरी कम होने पर श्रमिकों की माँग अधिक होगी। दूसरे शब्दों में, मजदूरी की दर तथा श्रम की मींग में विपरीत सम्बन्ध (Inverse relation) होते हैं, इसलिए श्रम की माँग की रेखा बायें से दायें नीचे की ओर


गिरती हुई होती है। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में DD श्रम की माँग की रेखा है, जो मजदूरी तथा श्रम की माँग के बीच विपरीत सम्बन्ध को बताता है।

श्रम की पूर्ति (Supply of labour)-श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। एक उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति का अर्थ-
(i) एक विशेष प्रकार के श्रमिकों की संस्था जो कि विभिन्न मजदूरी की दरों पर अपनी सेवाओं को अर्पित करने को तत्पर हैं।
(ii) कार्य करने के घंटे जो कि प्रत्येक श्रमिक मजदूरी की विभिन्न दरों पर देने को तत्पर हैं। इस प्रकार श्रम की पूर्ति दो बातों पर निर्भर करती हैं-
(a) श्रमिकों की संख्या तथा (b) श्रम की कार्यक्षमता। श्रम की पूर्ति का अर्थ विभिन्न मजदूरी की दरों पर कितने श्रमिक अपने श्रम को बेचने को तैयार है। (By the Supply of labour we mean the various numbers of workers of a given type of labour which would offer themselves for employment at various wage rates.) श्रम की अपनी पूर्ति करने में त्याग करना होता है। अत: श्रमिक की ओर से एक न्यूनतम सीमा होती है, जिससे कम पुरस्कार पर वह काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार सीमान्त त्याग मजदूरी की न्यूनतम सीमा होती है। श्रम की पूर्ति विभिन्न व्यवसायों में श्रम की गतिशीलता एवं कार्य अवकाश अनुप़ात (Work Labour Ratio) से प्रभावित होती है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति आर्थिक तथा अनार्थिक तत्वों (Economic and non-eçonomic factors) दोनों पर निर्भर करती हैं। अनार्थिक तत्व्वों के अन्तर्गत वे सारी बातें शामिल की जाती हैं, जिनका सम्बन्ध द्रव्य से नहीं होता है। जैसे-खान-पान, रीत्त-रिवाज, भाषा, संस्कृति, देश-प्रेम, जनसंख्या का आकार (Size) तथा आय वितरण (Agedistribution) आदि $श$ श्रम कि पूर्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस देश की स्त्रियाँ काम करती हैं या पर्दे में रहने का रिवाज है, देंश के लोग किस आयु तक काम करते हैं, अंशकालीन (part time) काम की व्यवस्था है या नहीं आदि।

आर्थिक तत्त्वों (Economic factors) का प्रभाव श्रम की पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अधिक मजदूरी मिलने पर अधिक श्रमिक अपनी सेवाएँ करने को तैयार होते हैं तथा नींची मजदूरी पर श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। यही कारण है कि श्रम की पूर्ति वक्र ऊपर को चढ़ता है। श्रम की पूर्ति कार्य अवकाश अनुपात (Work leisure ratio) से भी प्रभावित होती है। मजदूरी में परिवर्त्तन का निम्न प्रभाव होता है-
(ii) प्रतिस्थापन्न प्रभाव (Substitution effect) मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप श्रमिक अधिक कार्य करेंगे अर्थात् वे आराम के स्थान पर कार्य का प्रतिस्थापन्न करेंगे। प्रतिस्थापन्न प्रभाव हमेशा धनात्मक (Positive) होता है।
(ii) आय प्रभाव (Income effect) मजदूरी में वृद्धि के कारण श्रमिकों की आय बढ़ती है, आय में वृद्धि के कारण वे अधिक आराम चाहते हैं। आय प्रभाव हमेशा ऋणात्मक (Negative) होता है। सामान्यतया मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिक की पूर्ति में वृद्धि होती है, परन्तु मजदूरी में बहुत वृद्धि होने पर एक सीमा के बाद यह संभव है कि आय प्रभाव के कारण श्रमिक कम घंटे कार्य करें तथा अधिक आराम चाहें। ऐसी स्थिति में श्रमिकों की पूर्ति की रेखा प्रारम्भ में तो ऊपर चढ़ती हुई होती है परन्तु एक सीमा के बाद यह बायें पीछे की ओर झुकती हुई (backward sloping) हो सकती है। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-चित्र में SS श्रम की पूर्ति की रेखा है। मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति में वृद्धि होती है, परन्तु एक सीमा के बाद पूर्ति में कमी होने लगती है। मजदगी की पूर्ति


 Product) मनलूरी की अधकसम यीमा तथा thtाल ल्याल (Marginal scarifice) उसर्का नूनलम सीमा होती है। उत्पादक कम-ये-कम मनटूरी देना आाषता है, तथा प्रमिक्र अभिक-चे-अधिक मात्रा में मनदूरी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार माँग एवं पूत्ति की सापेधित शक्तियों द्वारा एक ऐसी
 मजाूरी की दर निर्भारित छोती है, जिस पर श्रम की माँग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। दूसरे शब्दों में, मजदूरी उस बिन्दु पर निश्चित होती है, जिस पर उत्पादक की श्रम से प्राप्त
सीमान्त ठत्पति श्रम के सीमान्त त्याग के बराबर हो जाती है। यही संतुलन की स्थिति होती है। इस प्रकार मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रम की माँग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जिस पर श्रम का मूल्य या मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादन एवं सीमान्त त्याग सब बराबर होते हैं। माँग एवं पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन होने पर साम्य की स्थिति में भी परिवर्तन होती है, परन्तु स्थायी संतुलन उसी बिन्दु पर होता है, जिस पर श्रम की माँग एवं पूर्ति बराबर हो जाती है। इसे तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

| मजदूरी दर (प्रति दिन) | श्रम की माँग | श्रम की पूर्ति |
| :---: | :---: | :---: |
| 50 रु० | 100 | 1,000 |
| 40 रु० | 200 | 700 |
| 30 रु० | 400 | 400 |
| 20 रु० | 500 | 300 |
| 10 रु० | 700 | 200 |

तालिका से स्पष्ट है कि ऊँची मजदूरी की दर पर श्रम की माँग कम तथा श्रम की पूर्ति अधिक होती है। जैसे-जैसे मजदूरी की दर में कमी होती है, श्रम की माँग बढ़ती है तथा पूर्ति में कमी होती है। 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की संतुलित दर है, जहाँ श्रम की माँग एवं पूर्ति बराबर है अर्थात् 400 है । इसे चित्र द्वाता स्पष्ट किया जा सकता है-

चित्र में OX पर श्रम की माँग एवं पूर्ति तथा OY पर मजदूरी की दर दिखाया गया है। DD श्रम की माँग तथा SS श्रम की पूर्ति रेखा है। श्रम की माँग एवं पूर्ति $P$ बिन्दु पर एक दूसरे को स्पर्श करती है अर्थात् $P$ संतुलन का बिन्दु है। DD रेखा नीचे की ओर झुकती है जो यह स्पष्ट करता है कि श्रम की अधिक इकाई लगाने से उत्पादन में
 उत्पत्ति हास नियम लागू होने से कमी होती है। इससे मजदूरी की दर में भी कमी होती है। अत: श्रमWमिभाँGFRADESES

ECONOMICS - I (HONS)
की ओर जाती है तथा पीछे की ओर झुकती है । इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे मजदूरो बढ़ती है, श्रम की पूति घटने लगती है, क्योंकि श्रमिक अवकाश (Leisure) अधिक पसन्द करते है। अतः चित्र में मजदूरो $O W$ तथा श्रम की माँग एवं पूर्ति $O M$ के बराबर है।

मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है, जहाँ उत्पादन के लिए श्रम की सीमान्त लागत (MC) श्रम से प्राप्त सीमान्त आय उत्पादन (Marginal Revenue Product) (MRP) के बराबर हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम की सीमान्त लागत (MC) श्रम की औसत लागत ( AC of Labour) के बराबर होता है। अत: मजदूरी औसत लागत (AC) के बराबर होता है। पुन: संतुलन की अवस्था में श्रम की सीमान्त आय उत्पादन (MRP) तथा उसका औसत आय उत्पादन (ARP) मजदूरी के दर के बराबर होता है। अर्थात् Wages $=\mathrm{MC}$ of labour= MRP of labour=ARP of labour=AC of labour. पूर्ण प्रतियोगिता कें अन्तर्गत यही स्थायी संतुलन (Stable

equilium) की स्थिति होती है। इसे रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। चित्र में W संतुलन बिन्दु है तथा MW मजदूरी की दर है। MW मजदूरी कीं दर पर श्रम की सीमान्त लागत, श्रम का MRP, श्रम का ARP तथा श्रम की औसत लगात सभी एक दूसरे के बराबर है। पूर्ण
प्रतियोगिता में स्थायी संतुलन के लिए यह अनिवार्य है अल्पकाल में श्रम की औसत लागत $(\mathrm{AC})$ तथा औसत आय उत्पादन में असमानता हो सकती है, परन्तु दीर्घकाल में समान होना आवश्यक है।
Q. 5. कल्याण अर्थशाला में पैरेटो के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करें। (Critically examine Parato's theory of Welfare Economics.)
(V.V.I.—Exam. 2011, 2013, 2015, 2018)

Or , पेरेटो मानदण्ड की सविस्तार व्याख्या करें।
Or, प्रतियोगी बाजार में पेरेटो द्वारा निर्धारित सर्वोतम संयोग की शर्ते बतलाइये।
Ans. प्रसिद्ध इटालियन अर्थशास्त्री वी. पेरेटो का कल्याणं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने आर्थिक कल्याण के परिवर्तनों के मापने का एक निश्चित मापदंड (Positive Criterion) प्रस्तुत किया है। पेरेटो ने पीगूवियन अर्थशास्त्र की दो महत्वपूर्ण मान्यताओं-उपयोगिता की संख्यात्मक माप (Cardinal measurement) तथा उनकी अन्तरवैयक्तिक (Inter- personal Comparisons) को स्वीकार नहों किया तथा उनके स्थान पर कल्याणवादी अर्थशास्त्र को मापने के लिए उपयोगिता के क्रमवाचक विचार (Cardinal Concept of Utility) को प्रस्तुत किया है।

पेरेटा द्वारा प्रस्तुत कल्याण की विचारधारा के प्रमुख पहलू हैं :
(1) उपयोगिता की माप गणनावाचक आधार पर नहीं, बल्कि क्रमवाचक आधार पर किया जाना संभव है।
(2) उन्होंने अपने कल्याण अर्थशास्त्र के विश्लेषण के मूल्यगत निर्णयों (Value Judgements) को कभी भी मान्यता नहीं दी., अत: उपयोगिता की अन्तरवैयक्तिक तल्नाएँ करना संभव नहीं है।
(3) उपयोगिता वस्तुओं और सेवाओं का आन्तरिक गुण (Inherent Attribute) Fक्षो है, बलिक यह वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है।
(4) पेरेटों ने अपने कल्याणात्मक विश्लेपण को केवल उत्पादन तथा विचिमय की समस्याओं तक सीमित किया है। उन्होंने वितरण तथा उसकी समस्याओं को अपने विए्लेफन में सम्मिलित नहीं किया है। पेंरेटो का यह विश्वास था कि समाज में आय का वितरण दस़ नियम के अनुसार होता है जो समाज को स्वीकार होता है। समाज का कल्याण वास्तव में उत्पादन की मात्रां पर निर्भर करता है। इसलिए सारा प्रयत्न उत्पादन के अनुकूलतम संतटन पर केन्द्रित किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर परेटो ने सामाजिक कल्याण के मापदंड का निर्माण किया है। पेरेओ ने अपने विश्लेषण के आधार् पर यह भी स्पप्ट किया है कि समाज को अनुकूलतम कल्याण की स्थिति केवल पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में ही प्राप्त होती है।

पेरेटो अनुकूलतम (Pareto optimum)-पेरेटो को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंनें सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का एक वस्तुपरक सिद्धांत अथवा कसौौी (Cretetion) का निर्माण किया है।

पेरेटो के जाँच सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे, पेरेटियन अनुकूलतम (Paretián Optimum), पेंटो का सर्वसम्मत नियम (Patero's Unanimity Rule), पेरेटा का सामाजिक अनुकूलतम (Pareto's Social Optimum), पेरेटो की अुनकूलतमता (Pareto's Optimality) अथवा समान्य अनुकूलतम (General Optimum) इत्यादि। चूँकि पेंरों के कल्याणात्मक विश्लेषण ने अपने आपको पुरानी आर्थिक विचारधारा से पूर्णत: अलग कर लिया है अत: इसको 'नवकल्याणकारी अर्थशास्त्र' का भी नाम दिया जाता है।

पेरेंटो की अनुकूलतम की मान्यताएँ (Assumptions of Pareto Optimum)उपभोग्री, उत्पादन तथा विनिमय के क्षेत्रों में सीमान्त दशाओं के आधार पर प्राप्त पेरेटो की अनुकूलतम स्थितियाँ निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :
(1) प्रत्येक उपभोक्ता अपने सन्तोष को अधिकतम करना चाहता है।
(2) प्रत्येक उत्पादन का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अपनी वस्त्तु के उत्पादन को अधिकतम करना होता है ताकि उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके।
(3) उपयोगिता का विचार क्रमवाचक (Ordinal) है तथा प्रत्येक उपभोक्ता का क्रमवाचक उपयोगिता फलन (Ordinal Utility Function) दिया हुआ होता है।
(4) प्रत्येक्र उत्पादक फर्म का उत्पादन-फलन (Production Function) उत्पादन की तकनीकी या समय की दी हुई अवधि के आधार पर दिया हुआ होता है।
( $5^{\text {) }}$ सभी वस्तुएँ विभाज्य (Divisible) होती है।
(6). प्रत्येक उपभोक्ता सभी वस्तुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अवश्य उपभोग करता

है।
(7) प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक अनुकूलतम : पेरेटो का विचार (Social Optimum : Paratian View-point)- "आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परितर्वन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुँचाए हुए कम से कम एक व्यकित की स्थिति को बेहतर बनाता है।" इसी तथ्य के प्रो. बॉमोल ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्ति किया है, "कोई परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुँचाता तथा कुछ लोगों कों श्रेप्ठतर बनाता है, आवश्यक रूप से सुधार समझा जाना चाहिए।" कल्याणात्मक अर्थशास्त्र

की ऊपर दी गयी कसौटी के आधार पर समाज के लिए अधिकतम कल्याण अथवा सामाजिक अनुकूलतम' स्थिति को इस प्रकार समझा जा सकता है। पेरेटो की सामाजिक अनुकूलतम वह्ह स्थिति है जिसके अन्तर्गत आगतों (Inputs) अथवा निर्गतों (Outputs) के पुनर्अाबण्टन द्रारा बिना कम से कम एक व्यक्ति को हीनतर (Worse off) किए हुए, किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर (Better off) करना संभव नहीं होता है। पेरेटो की अनुकूलतम सामाजिक ब्रवस्था उस स्थिति को सूचित करती है, जिसमं खमाज का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य को उसकी अनचाही परिस्थिति में डाले बिना, अपनी मनचाही परिस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है।" दूसरे शब्दों में, इसका अभिप्राय यह है कि यह वह स्थिति होती है, जिसमें आर्थिक साधनों के पुनर्अवण्टन के फलस्वरूप समाज के किसी सदस्य की स्थिति खराब किए बिना अन्य सदस्य की स्थिति को सुंधारना संभव नहीं होता है।

इसी तर्क के आधार पर, इस विचार को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकंता है। वस्तुओं के उत्पादन तथा विनिमय के पुनर्संगठन द्वारा समाज के किसी सदस्य की परिस्थिति को खराब किए बिना, किसी अन्य सदस्य की परिस्थिति को सुधारना संभव नहीं होता है।

इस सबका यह अर्थ हुआ कि पेरेटो के अनुसार अनुकूलतम सामाजिक स्थिति वह होती है, जिसमें कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन करना संभवं नहीं है, जिसके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों की उपयोगिताएँ बढ़ जाती है अथवा घट जाती है।

रेखीय प्रस्तुतीकरण (Graphical representation)-पेरेंटो के सामान्य अनुकूलतम नियम का दिग्दर्शन प्रो. सैम्युअसलसन के उपयोगिता संभावना वक्र (Utility Possibility Curve) द्वारा किया जा सकता है। उपयोगिता संभावना वक्र वस्तुओं के निश्चित समूह से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोगिता के विभिन्न संयोगों का बिन्दु पथ. है। चित्र में X तथथा Y अक्षांशों पर क्रमशः A तथा B व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोगिताओं (Ordinal Utility) को दिखाया गया है। समाज में उत्पादन की एक दी हुई मात्रा के लिए LM रेखा, उपयोगिता संभावना रेखा है जो कि A तथा B के उपयोगिता स्तरों के विभिन्न संयोग को बतलाती है।

चित्र $A$ में पेरेटो के नियम अनुसार $P$ बिन्दु $E, G$ तथा F की ओर कोई भी परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है। LM रेखा पर $P$ से $F$ तक का परितर्वन $A$ व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि को दिखलाता है, $B$ के कल्याण में में कोई हानि पहुँचाए बगैर। इस प्रकार उक्त रेखा पर $P$ से $E$ तक का परविर्तन $B$ के कल्याण में वृद्धि लाता है, बिना $A$ के कल्याण में कोई हानि पहुंचाए। $P$ से $G$ तक का परिवर्तन दोनों व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि को दिखलाता है। इस प्रकार समकोण
 RPT के अन्दर कोई भी परिवर्तन पेरेटो के अनुसार समाज के कल्याण में सुधार को दिखलाता है, लेकिन PRT के बाहर का कोई भी परिवर्तन पेरेटो के सुधार की परिधि में नहीं आता है। उदाहरण के लिए P से D तक का परिवर्तन B की उपयोगिता (कल्याण) में तो वृद्धि है लेकिन A की उपयागिता (कल्याण) में कमी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार P से H तक का परितर्वन कल्याण की दृष्टि से A के अनुकूल है लेकिन B के प्रतिकूल है। इस प्रकार LM रेखा पर P बिंदु से EF के बाहर किसी भी परिवर्तन जैसे D अथवा H के कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों का पेरेटो के मापदण्ड के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता


## WWWIGRADESETTER.COM <br> Alka guess paper

 जरूरी है जो पेरटों के विश्लेभण से "ााहर का विभय है।

प्रतियोगी बाजार में अनुकुलतम दशाएँ (Optimal conditions in competitive Market) अधथा पेरेटियन अनुकूलतम दशाएँ (Paratian Optimum conditions)-
क आदर्श माना गया है। इस कारण वाकेचना के दौरान पूर्ण प्रहियोगिता को एक वांछनीय सामाजिक कल्याण को केवल पर्ण है कि पेटो अनुकूलतम के अनुसार अधिकतम
(1) वस्त्वओं के अन पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। Goods)-अपनी आय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक कप दशोकाएँ (Optimal allocation of करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि किन्हीं दो उपभोकताओं की दो वसतम में सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS) समान होनी चाहिए। अतः सन्गुलन की दशा में उपभोक्ता की कीमत रेखा (Price Line) उसके अनधिमान वक्र (Indifference Curve) को स्र्श करती है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमत समान होती है, इसलिए किन्हीं भी दो वस्तुओं की सीमान्त प्रतिस्थापन दर किन्हीं दो उपभोक्ताओं के लिए समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि $A$ और $B$ दो उपभोक्ता हैं तथा वे $X$ और $Y$ इन दो वस्तुओं का उपभोग करते है। दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर उपभोक्ता $A$ अपनी सन्तुष्टि उस समय अधिकतम करेगा जबकि वह दोनों वस्तुओं की मात्राएँ खरीद रहा है और जिससे निम्न शर्त पूरी होती है।

सीमान्त प्रतिस्थापन दर $\left(M R S_{x y}\right)=\frac{X \text { वस्तु की कीमत }}{Y \text { वस्सु की कीमतत }}$
अर्थात्
इस प्रकार उपभोक्ता $B$ भी अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा जब :

$$
\begin{equation*}
\text { MRS }_{x y}=\frac{P_{x}}{P_{y}} \tag{ii}
\end{equation*}
$$

जैसा कि विदित है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें समान होती है, इसलिए समीकरण (i) तथा (ii) में दोनों उपभोक्ताओं $A$ और $B$ के लिए दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात $\frac{\dot{P}_{x}}{P_{y}}$ समान होगा तथा दोनों के मध्य प्रतिस्थापन की समान दर सीमान्त दर को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा :
$A$ उपभोक्ता की MRS $=B$ उपभोक्ता की MRS
अर्थात, $\quad M R S ~_{x y}{ }^{A}=M R S_{x y}{ }^{B}$
(2) साधनों का अनुकूलतम आवण्टन (Optima Allocation of Factors) -

क उत्पादक अपने कुल लाभे को अकिधतम करने हेतु, वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का अनुकूलतम आवण्टन स्थापित करना चाहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किन्हीं भी दो साधनों-श्रम तथा पूँजी के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (Marginal


सीभन की कीमतें दी हुई होती हैं। उत्पादन उस समय सन्तुलन की दशा में होता है, जब वह साधनों के ऐसे संयोग (Combination) का प्रयोग करता है जिस पर समोत्पाद वक्र (so-quant) तथा सम लागत वक्र ( Iso-cost) एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्पर्श बिन्दु ही तकनीकी प्रतिस्थापन की समान सीमान्त दर को व्यक्त करता है। सन्तुलन की दशा में क्षम तथा पूँजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर दोनों सांधनों के कीमत अनुपात के बराबर होगी हैं।

श्रम की पूँजी के लिए तकनीकी सीमान्त प्रतिस्थापन दर $=\frac{\text { श्रम की कीमत }}{\text {.पूँजी की कीमत }}$
अर्थात् $\quad$ MRTS $L_{L X}=\frac{P_{L}}{P_{K}}$
इसी प्रकार पुर्ण प्रतियोगिता में कार्य कर रहा दूसरा उत्पादक भी सन्तुलन की दशा में दोनों साधनों के बोच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर को, दोनों साधनों के कीमत अनुपात के समान करेगा :

$$
\begin{equation*}
\operatorname{MRTS}_{l . X}=\frac{P_{l .}}{P_{K}} \tag{ii}
\end{equation*}
$$

पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादकों के लिए साधनों की कीमतें समान होती हैं, इसलिए समीकरण (i) तथा (ii) में दोनों उतपादकों यानि A तथा B के लिए दोनों साधनों- श्रम और पूँजी की कीमतों का अनुपात $\frac{\mathrm{P}_{\mathrm{L}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{K}}}$ समान होगा तथा दोनों के मध्य प्रतिस्थापन की समान सीमान्त दर को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा :

A उत्पादक की MRTS $=B$ उत्पादक की MRTS
अर्थात् $\quad \mathrm{MRTS}_{\mathrm{LK}}{ }^{\mathrm{A}}=\mathrm{MRTS}_{\mathrm{LK}}{ }^{\mathrm{B}}$
इस प्रकार साधनों के अनुक्लतम आवण्टन से संबंधित दूसरी शर्त की पूर्ति पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत ही होती है।
(3) विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा (Optimal Degree of Specialisation)-सन्तुलन की उपरोक्त दशा के अनुसार प्रत्येक उत्पादक अपने कुल लाभ अधिकतम करने के लिए , उत्पादित दो वस्तुओं के रूपान्तरण की सीमान्त दर (Marginal rate of Transformation) को उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर बनाता है। अत: सन्तुलन की दशा उत्पादक की कीमत रेखा रूपांतरण वक्र को स्पर्श करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक को वस्तु की समान कीमत प्राप्त होती है, इसलिए किन्हीं दो वस्तुओं के बीच रूपान्तरण की सीमान्त दर प्रत्येक उतपादक के लिए समान होगी जो उन्हें बेचते हैं। मान लीजिए दो उत्पादन वस्तुएँ $A$ और $B$ है और दो वस्तुओं $X$ तथा $Y$ का उ़त्पादन करती है तो विशिष्टीकरण अंश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि: वस्तु की तकनीकी सीमान्त प्रतिस्थापन दर $=\mathrm{B}$ वस्तु की तकनीकी सीमान्त प्रतिस्थापन

$$
\text { दर } \quad M R T S_{S Y}^{A}=M R T S_{X Y}^{B}
$$

यही विशिष्टीकरण के अनुकूलतम अंश की दशा है ।
(4) साधन-वस्तु संबंध की अनुकूलतम दशा (Factor- Prodcut Relationship Optimal)-इस दशा के अनुसार, किसी वस्त्तु के उत्पादन में किसी साधन का प्रयोग करने वांली फर्मों के लिए उस साधन एवं उस वस्तु के बीच सीमान्त रूपान्तरण दर आपस में बराबर होगी है। साधन और वस्तु के बीच सीमान्त रूपान्तरण दर से अभिप्राय वस्तु उत्पादन में साध न के सीमान्त भौतिक उत्पादन (Marginal Physcial Products) से है। पेरेटो, के

## WWW.GRADESETTER.COHALKA GUESS PAPER 36

 साधन का $\quad \mathrm{MMP}=(\mathrm{MP})(\mathrm{P})$

$$
P=x \text { वस्तु का मूल्य }
$$

$$
\begin{aligned}
& M P=\text { वस्तु का सीमान्त उत्पादन } \\
& V M P=\text { वस्त का }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { VMP }=\text { वस्तु का सीमान्त उत्पादन मूल्य } \\
& \text { iध की अनुकुलम दशा के }
\end{aligned}
$$

साधन वस्त्रू संबंध की अनुकूलतम दशा के अनुसार किसी एक वस्तु का उत्पादन करेत वाली दो फम्मों के बीच किसी साधन की सीमान्तम भौतिक उत्पादकता आपस में बराबर होंतो
(5) उत्पादन की अनुकूलतम दिशा अथवा सामान्य आर्थिक क्षमता (Optimum सामाजिक
(Optimum Composition of Production) की है। उत्पादन की अनुलूलतम संरंना मात्राओं में उत्पादन किया जाए तथा उसी प्रकार साधनों का अनुकूलतम आवण्टन कैसे हो
दूसरे शब्दों मे, की दो वस्तुओं के लिए सीमान्त प्रतिस्थापन की शर्त कहते है। इसके अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता

X तथा Y वस्तुओं की सीमान्त प्रतिग्थाप् रूपांतरण दर.•

$$
=\mathrm{MRS}_{\mathrm{xy}}=\mathrm{MRT}_{\mathrm{xy}}
$$

पेरेटो की इस दशा को संलग्न चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है। चित्र में पर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पदन की अनुकूलतम उत्पादन स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। AB रेखा समान की रूपान्तरण वक्र तथा Ic व Ic, समाज के अनधिमान वक्र है। PP रेखा दोनों वस्तुओं की कीमत को बतलाती है। अधिकतम बिन्दु $K$ है। जहाँ कीमत तथा
ऊँचे ऊँचे अनधिमान वक्र K के बीच स्पर्श (Tangency) होता है। अत: इसी बिन्दु K पर $\mathrm{MRS}_{\text {sy }}$ की शर्त पूरी होती है। स्पष्ट है कि बिन्दु K पर उत्पादन की अनुकूलतम दिशा अथवा सामान्य आर्थिक क्षमात की स्थिति प्राप्त होती है।
(6) साधन के समय के अनुकूलतम आवण्टन की दशा (Perfect Competition and Optimal Allocation of Factor's Line) -अपने कुल कल्याण़ को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक श्रमिक अपने श्रम के बदले प्राप्त आय (Income) तथा अवकाश (Leisure) के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन दर को मजद्रीरी की दर के समान बनाता है। व्यक्तिगत उत्पादक अपने कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रम और वस्तु के बीच सीमान्त रूपांतरण दर (Marginal Rate of Transformation) को उनकी कीमतों के
अनुपात के समान करता है।

प्रत्येक साधन के समय के अनुकूलतम आवंटन की दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक के लिए कार्य से प्राप्त आय तथा अवकाश के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन दर वही होनी चाहिए जो सम्पूर्ण समाज के लिए कार्य एवं वस्तु के बीच रूपान्तरण की सीमान्त दर होती है। इसके
 प्राप्त आय तथा अवकाश के बीच प्रतिस्थापन की 'त्वान्तरण की सीमान्त दर होती है। अर्थात के लिए कार्य तथा 'सामाजिक वस्तु' के बीच रू सीमान्त प्रतिस्थापन दर सीमान्त प्रतिस्थापन दर

$$
M R S_{i l}^{\prime}=M R S_{Y I I}^{B}
$$

(जहाँ Y तथा L क्रमशः कार्य तथा आरंभ को प्रद्शर्शित कर रहे हैं।)
(7) पूँजी के अन्तःकालीन अनुकूलतम वितरण की दशा (Condition of Intertemporal OptimumAllocation of Assets)- इस दशा के अनुसार प्रत्येक वचतकता पूँजी तथा भाव पूँजो के बीच, सीमान्त प्रतिस्थापन दर (Marginal Rate of Substitution) को अपनी समय वरीयता (Time Preference) अर्थात् ब्याज की दर (Rates of Interest) के बराबर करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ऋणी (उत्पादक) वर्तमान तथा भावी पूँजी के मध्य सीमान्त प्रतिस्थापन की दर को उस ब्याज की दर के बरावर करने का प्रयत्न करता है जिस पर वह पूँजी को उधार लेता है। आवश्यक है कि व्याज की दर दोनों पक्षों- पूँजी उधार देने वालों तथा पूँजी उधार लंने वालों- के लिए पूर्ण प्रतियोगिता में समान होती हैं, अतः ब्याज की दर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity of capital) के बराबर होती है। अर्थात्

बचतकर्ता $A$ के लिए वर्तमान एवं भविष्य $=$ बचतकर्ता $B$ के लिए वर्तमान एवं भविप्य के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन दर के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन दर

$$
M R S_{T F}^{A}=M R \dot{S}_{T F}^{B}
$$

जहाँ $T$ तथा $F$ क्रमशः वर्तमान एवं भविष्य के सूचक हैं।
पेरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आलोचना (Criticism of Paratian Welfare Economics)-पेंस्टो को यह श्रेय प्रदान किया जाता है कि उन्होंने उपयांगिता के गणनावाचक विश्लेषण से हटकर उसकी क्रमवाचक विश्लेपण के आधार पर, समाज कल्याण में होने वाले परिवर्तनों के मापन हेतु ऐसा मानदण्ड प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक है। पेरेटो का यह मानदण्ड उपयोगिता की अन्तरवैयक्तिक तुलनाओं से स्वतंत्र है। पेरेटो का यह निश्चित मत है कि कल्याणात्मक विश्लेषण में नैतिक मूल्यों (Ethical Value) के लिए कोई स्थान नहीं है। इनकी दृष्टि से मूल्य निर्णय (Value Judgement) केवल एक है, जिसके अनुसार किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को हानि पहुँचाये बिना, कुछ अन्य व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि की जा सकती है तो यह बात पूरे समाज के लिए वांछनीय एवं हितकारी होती है।

पेरेटो के इस मानदण्ड का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें अस्पप्ट तथा स्पप्ट परितर्वनों में अंतर किया गया है तथा मानदण्ड विश्लेपण में केवल स्पष्ट परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। अस्पष्ट परिवर्तन वे होते हैं जिनके फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि के साथ-साथ, दूसरे व्यक्तियों के कल्याण में कमी आ जाती है। स्पप्ट परिवर्तनों का प्रभाव यह होता है कि बिना किसी को हानि पहुँचाये, कुछ व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि हो जाती है। मूल्यगत निर्णयों (Value Judgements) का संबंध स्पप्ट परिवर्तनों से ही है और इसल्लिए पंरेटां ने इनकों अपने विश्लेपण की परिथि से बाहर रखा है।

यह ठीक है कि पेरटो के विश्लेपण की कुछ विशेपताएँ है, लंकिन इसकं साथ-माथ उक्त विशलेषण में अनेक गंभीर दोष भी हैं जो निम्न प्रक्NVİN.GRADESETTER.COM

## w\#\%w.GRADESETTERAGG4~

(1) यह यही है कि पेंटरों का कल्याणात्मक विश्लेपण श्रेष्ठ एव अधिक वैलाने है। पेंरों तथा उसकं अनुयायियों का यह दावा है कि कल्याणात्मक विश्लेपण में कही :उपयोगिता की अन्तरीवियक्तक तुलनाओं तथा मूल्यगत निण्णों को आधार नहीं बनाया गए है। निकट से देखेन पर यह ज्ञात होता है कि वस्तुस्थिति ऐंली नहीं है। पेंट्टो ने अपने विश्लेषण में गैतिक मापदाग्डों का सहाग लिया है।
(2) पेरटो का कल्याणकारी विश्लेषणात्मक मानदण्ड नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि हम पहल वर्णन कर आये हैं। कल्याण संबंधी परिवतंन दो प्रकार के होते हैं- 'स्सए्ट तथा अस्पप्ट'। स्पप्ट परिवर्तनों का आशय यह है कि जब किसी सरकारी नीति के अन्तरांत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को कोई हानि पहुँचाये बिना, कम से कम एक व्यक्ति के कल्याग में वृद्धि होंती है। निःसंन्दें ऐसी परिस्थिति में पेरेटो का मानदण्ड र्नितिक निर्णयों से स्वतंत्र है। अस्पप्ट परिवतनों का अर्थ यह होता है कि जब किसी सरकारी नीति के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों की लाभ तथा कुछ व्यक्तियों को हानि पहुँचती है। एंसी स्थिति में अस्पप्ट कल्याण कारी परिवतनों को लाभ तथा कुछ व्यक्तियों को हानि पहुँचती है। एंसी स्थिति में अस्पष्ट कल्याणकारी परिवर्तनों का मूल्यांकन, उपयोगिता की अन्तरवैयक्ति तुलनाओं के विना नहीं हो सकता है। सप्टट है कि इस सीमा तक पेरेटो का मानदण्ड नैतिक निण्णों से प्रभावित है। प्रो. बोल्ड्डिंग (Prof. Boulding) ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि सामाजिक चरों (Social Variables) के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सरकार के परिवर्तनों का संबंध एंसं व्यापार से होंत्त है, जो सबको लाभ पहुँचाता है। दूसंर प्रकार के परिवर्तन का संवंध संघर्प से हैं जो कुछ को लाभ तथा कुछ को हानि पहुँचाता है। बोल्डिंग के अनुसार पेंटटं के मानदण्ड का संवंध प्रथम श्रेणी के परिवर्तनों. से है, जां सभी को लाभ पहुँचाते हैं।
('ं) पेरेटो के मानदण्ड का एक गम्भीर दोप यह है कि इसकी व्यवहार्यता (Applicability) सीमित हैं 1 पेरंटो के मानदण्ड के अन्तर्गत सामाजिक कल्याण के इन प्रभावों का अध्ययन नहीं किया जा सकता हैं जों समाज के कुछ लोगों तथा दूसरें लोगों को हानि पहुँचातं हैं। ऐसी आर्थिक नीतियाँ वहुत कम अथवा दुलंभ होती है जो किसी न किसी रूप में समाज में एक व्यक्ति को भी हानि पहुँचाने विना, अन्य व्यक्तियों को लाभान्वित करती हों। स्पष्ट है कि आर्थिक नीति-निर्धारण के क्षेत्र में पेंटटो के मानदण्ड को व्यवहार्यता सीमित पायी जाती है। इसका संबंध कंवल सैद्धान्तिक क्षेत्र तक है। व्यवहारिक स्तर पर इसी सामान्य कार्यश़ीलता (General Applicability) का अभाव पाया जाता है। पेरटो मानदण्ड की इस कमी को दूर करने के लिए हाल ही के वर्षों में प्रो. कैल्डोर, प्रो. हिक्स, प्रो. स्टिकोवोर्की इत्यादि ने क्षतिपूरक सिद्धांत (Compensating Payment) के विचार को विकसित किया है।
(4) पेरेटो के मानदण्ड के विरूद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि इस मानदण्ड द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण बिन्दु को निश्चिततापूर्वक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। स्थिति यह है कि पेंरोटो के विश्लेपण के आधार पर उच्वतम सामाजिक कल्याण बिन्दु एक नहीं बल्कि एक से अधिक पाये जाते हैं।
(5) पेरेटो के कल्याणात्मक विश्लंपृण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह समाज में स्थित विपम आय-वितरण के विपय में या तो शान्त (Salient) है अथवा उसकी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करता है। पेंरो तथा उसके अनुयायियों ने आय वितरण की अनुक्लततम


सामाजिक कल्याण को अधिकतम करनें के लिए समाज में उत्पादन तथा विनिमय कों कैसे पुनर्गठित किया जायं । आयत वितरण की अनुकुलतम व्याख्या के लिए नैंतिक निणंयों (Moral Judgements) तथा डपयोगिता की अन्तरव्वयक्तिक तुलनाओं (Inter-personal Comparisons) का सहारा लंकर अपने विश्लंपण को वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक (Subjective) बनाये रखनं के लिए, अपने मापदण्ड को नैतिक निणंयों तथा उपयोंगिता की अन्तरवैयक्तिक तुलनाओं से पूर्णतया स्वतंत्र रखना चाहते हैं। फलस्वरूप पेरटो के विपय में यह मान लिया गया है कि वह वमर्तमान सानाजिक आय-वितरण प्रणाली जिसमें आय वितरण की त्रिपम असमानता पार्यी जाती है, को स्वीकार करते है। यही कारण है कि पेरटों के कल्याणात्मक विश्लेपण के विरुद्ध अनिश्चितता तथा अपूर्णंता के गंभीर आरोप लगाये जाते हैं।

पंरेटो द्वारा प्रतिपादित कल्याणात्मक विश्लेपण के विरूद्ध की गयी उपरांक्त आलांचनाओं का अर्थ कदापि यह नहीं है कि पेरटों का सारा विश्लेषण सारहीन अथवा अनुपयोगी हो। वास्तविकता यह है कि पेरटों के द्वारा गैर-अनुकूलतम (Non-optimum) बिन्दुओं के अलग कर दिये जाने से (चित्र- $B$ में प्रदार्शित बिन्दु $K$ ) उस क्षेत्र का सीमा निर्धारण हो जाता है, जिसमें हमको सर्वोतम विकल्पों की खोज करनी होती हे। ड़स प्रकार पेरटों का विश्लेपण एक प्रथम कदम के रूप में हमारे लिए
 उपयोगी है। हमारी कठिनाई उस समय बढ़ जाती है जब हम पहलें कदम से इतना आकर्पित तथा बन्धित हो जाते हैं कि हम उससे आगे जाने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं इसको पेंरो के मानदण्ड का दोष अथवा त्रुटि बतलाना पेंरटो के साथ अन्याय करना होगा।

पंरेटां के प्रति न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इनका कल्याणात्मक विश्लेषण मानद्ण्ड कम से कम दो व्यकितयों अथवा दो देशों के वीच क्रमशः वस्तुओं के विनिमय अथवा व्यापार के लाभों की स्पष्टतापूर्वक व्याख्या करता है।
Q. 6. लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या करें। किस प्रकार सभी साघनों की आय पर यह सिद्धान्त लागू किया जाता है ? Explain the Modern Theory of Rent. Show how it can be applied to all factor incomes.
(V.V.I.-Exam. 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018)

Or, Outline the Modern Theory of Rent.
लगान के आधुनिक सिद्धान्त का आकलन करें ।
Or , लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
(Explain the modern theory of Rent.)
Ans. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों खासकर रिकार्डों का लगान सिद्धांत अव्यावहारिक एवं त्रुटिपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार रिकाडों ने लगान को भूमि तक प्रकृति के नि:शुल्क उपहारों तक सीमित रखा। लगान केवल भूस्वामी को भूमि के विशिष्ट गुण के कारण प्राप्त होता है तथा उत्पादन के अन्य साधनों अर्थात् श्रम, पूँजो, साहस को प्राप्त नहीं


## 50

निभेश्रामक हमान का सिद्धांत (Differential theory of rent) केवल यह बतलाता है कि भुषि को उर्वरा शकित में विभिन्नता के कारण लगान में भी भिन्नता उत्पन्न होती हैं अर्थात् अधिक उपजांक यूमि को अधिक लगान तथा कम उपजाक भूमि को कम लगान देना पड़ता है इस संत्य में बिंस एवं जॉर्डन (Briggs and Jordon) ने लिख्जा हैं, "मूलत रिकार्डों का सिद्धांज केजल इस स्वर्य सिद्ध तथ्य को स्पष्ट करता है, कि बेहतर वस्तुओं का मूल्य सर्वदा अषिक होगा। एक हेव्ट्टेयर अधिक उपजाऊ भूमि की कीमत एक हेक्टेयर कम उपजाऊ भूमि को तुलना में अधिक होगो, क्योंकि वे अलग-अलग वस्तुएँ हैं।"' (Fundamentally all that the Ricardian theory of rent amounts to is the tritism that the better article will always command higher price. A more fertile hecter will be worth more that a least one simply because they are different thingh. ) इस प्रकार रिकाडों के अनुसार यह केवल भूमि पर ही लागू होती है। रिकार्डो ने लगान के उत्पत्ति के मौलिक कारण पर पूर्णरूपेण प्रकाश डालां है तथा रिकार्डो ने लगान को केवल भूमि पर ही सीमित रखा है ।

परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्य साधन, जैसे-श्रम एवं पूँजी, भूमि की तरह, स्थिरता या सीमितता के गुण अर्थात् भूमि तत्व (Land-elements) अर्जित कर सकते हैं और वे लगान प्राप्त कर सकते हैं। अत: आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार लगान का आधुनिक सिद्धांत तक सामान्य सिद्धांत (General theory) है।

आस्ट्रियन अर्थशास्त्री वोन वाइजर (Von Weiser) द्वारा प्रतिपादित अवसर व्यय या हस्तांतरित आय (Opportunity cost or transfer earning) के सिद्धांत ने लगान को नई दिशा दी है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson), डेवनपोर्ट (Devonpirt), प्रो० बेन्हम (Prof. Benham), प्रो० स्टिगलर (Prof. Stigler) एवं बोल्डिंग (Boulding) जैसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान के सम्बन्ध को अधिक विस्तृत एवं व्यापक बना दिया है। इन लोगों ने लगान का प्रयोग किसी साधन की-विकल्प आंय से अतिरिक्त आय (Surplus income) के संदर्भ में किया है। विकल्प आय का तात्पर्य किसी साधन की वह आय अथवा कीमत है, जो उसे किसी अन्य अच्छे से अच्छे उपयोग, व्यवसाय अथवा उद्योग में प्राप्त हो सकती है। स्पष्ट है लगान केवल भूमि तक ही सीमित नहों है, क्योंकि भूमि के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य सांधनों में भी वह क्षमता है, जो लगान की उत्पत्ति कर सकता है। जिस प्रकार भूमि के विभिन्न टुकड़ों में उर्वरा शक्ति में अन्तर होता है, उसी प्रकार विभिन्न श्रमिकों की कार्यक्षमता में पूँजी की विभिन्न इकाइयों की उत्पादकता में विभिन्न उद्योगों में साहसी की योग्यता एवं क्षमता में अन्तर पाया जाता है जिसके फलस्वरूप इनके पारिश्रमिक में भी अन्तर होता है। यह अन्तर लगान को निर्धारित करता है। अत: लगान उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त होता है।

लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान के उत्पत्ति के कारण भूमि की दुर्लभता (Scarcity) है। दूसरे शब्दों में भूमि को लगान इसलिए प्राप्त होता है कि भूमि की पूर्ति उसकी माँग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप लगान की उत्पत्ति होगी, क्योंकि भूमि में दुर्लभता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार उत्पादन के किसी भी साधन में यदि दुर्लंभता का गुण पाया जाएगा तो लगान प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी उत्पादन के साधन जिसकी पूर्तित बंलोंचदार (Inelastic) होगी, उसे लगान की प्राप्ति होगी। अत: साधनों की माँग बढ़ने पर



 प्रमुण्ब उपजाति (The leading apecies of a large genus) कहता हो

 सिथ्यि में है। याम्य कीमत या साम्य जाय $P O$ है तथ्या साम्रन की $O O$ यात्रा मी प्रयोग होगा साधन की कुल आय या कीमत $=O O \times P O=O Q P W$ है। $O E$ की कीमा पर या इसल कम
 लानं के लिए $O P$ कीमत देनी होंी अर्यांत $O K$ मात्रा की हम्रांणुण आय या अवसर लागल

OP, या RA है। यदि कीमल बह़ जाय तो साथन की RE अलिखिक्ध इकाड़ं कार्य के
 लिए तयार होगा पुन: $\mathrm{OP}_{3}$ कीमत हो जाय तो ET अलिख्क्त इकाई उद्योगों में आना चाहेंग। इस प्रकार पृति रेख्या के विभिन्न बिन्दु साधन की विभिन्न मात्राओं के लिए उन न्यूनतम कीमतों को स्पष्ट करता है कि साधन की विभिन्न मात्राएँ कार्य करने या उद्यांग में बने रहने को तत्पर है । पूरित रंखा के विधिन्न बिन्दु साधन की विभिन्न मात्राओं की अवसर लागत को बताता है। अत:
साधन की OQ मात्रा की कुल अवसर लागत $=$ पर्ति 'ग्रा SS क नीचे का क्षेत्रफल OQPE साधन की $O Q$ मात्रा का कुल कीमत $=O Q \times P Q=O Q P W$. साधन की $O Q$ मात्रा का लगान $=$ साधन की कुल कीमत या आय-साधन की कुल समान लागत $=O Q P W-O Q P-E P W$.

किसी उत्पादन कं साधन को उत्पादन में लगाने के लिए उसकी संवा का न्यूनतम मूल्य होता है, यदि उससे अधिक आय उस साधन को प्राप्त होता है तो वह अतिरिक्त आय कहलाता है। इस संदर्भ में श्रीमती रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robindon) ने कहा है, "लगान के विचार का सार वह वचत है जो कि उस साधन की ड़काई उस न्यूनतम आय पर प्राप्त करती है जो कि उस साधन को अपने को करते रहने के लिए आवश्यक है। " ("The essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earnings necessary to induce it to do its work.") जे० एस० मिल (J.S. Milly) के अनुसार, "किसी उत्पादक अथवा व्यापारी के द्वारा उनकी श्रेष्ट योग्यता अथवा व्यावसायिक प्रबन्ध के कारण प्राप्त वैसी लाभ लगान के समान ही होता है।" अमेरिकी अर्थशास्त्री एफ० ए० वाकर (F. A. Walker) के अनुसार, "विभिन्न साहसियों की योग्यताओं में इसी प्रकार से अन्तर होता है, जिस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति में अन्तर पाया जाता है।' प्रो० मार्शल (Marshall) नें भी कहा है, "भूमि की लगान स्वयं कोई पुथक् वस्तु नहीं है वर्न् यह एक सामान्य वर्ग का एक विशेष प्रकार मात्र है।" स्टोनियर एवं हेग (Stonier and Hague) के शब्दों में , "सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी साधन का लगान उस आय को कहत हैं, जो उस साधन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आनफ़्र्W. GRAD सं अधिक होती है।'

## WWW.gRADESETTER.COML Y OUESS PLPER











 वस्तुओं की कीमल के आभर पर प्राम का लगान ही मानो चा सको है।
 चाहता है तो उतं न्यूनतम पािश्रिमिक हनना अवगय मिलना चाहिए निसक्रा क्रि वह इस्त अधिकतम आय अन्य दुसरं व्यवसाय में प्राज्न कर सकता है। यदि श्रामक X डदंशों में क्रांत्र हैं तथा 500 कुपये प्रतिमाह प्राप्न करतं हैं। एंसी स्थिति में श्रमिक को $Y$ डहोंती नें लग्र रखनें के लिए कम से कम 500 रुपये प्रतिमाह अवर्य देना होगा यह आय श्रम का हस्तांतरित आय (Transfer earning) या अवसर लागत (Opportunity cost) है। अत: इसी आय पर $X$ उद्योगों में भी कहा जा सकता है। लंकिन $Y$ उद्योंग में श्रमंक की मांग अधिक है। अत: उसं 550 रुपये प्रतिमाह दना होगा जिससे कि वह Y उद्योंगो में ही कान करे। यह 50 रुपये ( $550-500=50$ रुपये) अतिरिक्त आय है जो अवसर लागत पर वचत है, यह लगान है।

प्रो० बोल्डिग (Prof. Boulding ) ने लगान की व्यात्या करते हुए इस प्रकार लिख्ध है, "आर्थिक लगान उत्पादन के किसी साधन के पुरस्कार का वह अंश हैं जो उसके क्याये पर लगाए रखने की अपेक्षा कुछ अधिक रूप में प्राप्त होता है।" (Economic rent may be defined as a payment to an unit of any factor of production which is excess of the minimun amount necessary to keep that factor in its present occupation.) प्रो० बेन्हम (Prof. Benham) के अनुसार, "साधारणत: उस बचत को जो कोई इकाई अपनी स्थानान्तर आय के ऊपर प्राप्त करती है, उस लगान कहते है'" (In general the excess of what any unit gets its transfer earnings is the nature of rent.)

लगान का आधुनिक सिद्धांत वीजर (Wiser) के वर्गीकरण पर आधारित है। प्रो० वीजर के अनुसार उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है- (i) विशिष्ट साधन (Specific factor) तथा (ii) अविशिष्ट साधन (Non specific factor)। उत्पत्ति के विशिष्ट साधन वे हैं जिसका प्रयोग किसी एक कार्य के लिए होता है, जैसे रेलवे का इंजन, सिलाई़ मशीन आदि। उत्पत्ति के अवशिष्ट साधन वे हैं जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है अर्थात् वे पूर्णरूप से गतिशील (Perfectly mobile) होते हैं। जैंस-विजलो, कारखाना का भवन, पूँजी आदि। लगान की उत्पत्ति का कारण साधनों की विशिष्टता दा स्वल्पता है। लगान का आधुनिक सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि लगान की उत्पर्ति केवल ऐसे साधनों से होता है जिसकी पूर्ति बेलोचदार होती है। ऐसा अल्पकाल में हो सकता है, परन्तु दीर्घकाल में उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। इस प्रकार लगान एक सामान


निन्नतम पूर्ति मूल्य कपर आय के आधिक्य को लगान कहते हैं। (Surplus of receipts over its minimum supply price) या सभी प्रकार की बचत लगान है। (The concept of rent is the concept of surplis).

स्पष्ट है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त होता है। लगान के उत्पन्न होने के कारण साधन की विशिष्टता है । दूसरे शब्दों में, लगान तब उत्पन होता है जबकि साधन की पूर्ति बेलोचदार (Inelastic) हों अर्थात् पूर्णतया लोचदार से कम (Less than perfectly elastic) है। यह एक सामान्य सिद्धांत है जो प्रत्येक साधन पर लागू होता है।

लगान तथा लाभं में भेद-राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को जोखिम उठाने फे बदले प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। दूसरे शब्दों में राप्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसी को प्राप्त होती है लाभ कहा जाता है। लाभ अनिश्चितता झेंलने का पुरस्कार है। लाभ धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। लाभ तथा लगान में निम्नलिखित मुख्य अन्त हैं-

1. लाभ अनिश्चितता झेलने का पुरस्कार है जबकि लगान किसी साधन की सीमितता का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, लगान तब उत्पन्न होता है जबकि साधन की पूर्ति बलोचदार (Inelastic) या पूर्ण लोचदार से कम (Less than perfectl elastic) हो। लाभ तथा लगान में एक आधारभूत अन्तर उसके उत्पन्न हीने के कारणों में निहित है।
2. लाभ में लगान का तत्व हो सकता है। सामान्य लाभ (Normal profit) के ऊपर आधिक्य को अतिरिक्त लाभ कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान एक ऐसा अतिरेक है जो किसी भी साधन को उस स्थिति में प्राप्त हो सकता है, जबकि उसकी आय हस्तांतरण आय से अधिक हो। इस प्रकार लगान केवल भूमि को आय नहीं वरन उन सभी साधनों की आय का अंग है जिसकी पूर्ति भूमि की तरह सीमित है। अत: लाभ में भी लगान का अंश है ।
3. लाभ ऋणात्मक (Negative) भी हो सकता है। ऋणात्मक लाभ को हानि कहते हैं जबकि लगान ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं।
4. लगान की तुलना में लाभ में उतार-चढ़ाव अधिक होते हैं। तेजी में लाभ, लगान की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ते हैं तथा मन्दी में बहुत तेजी से गिरते भी हैं ।
5. लाभ एक बच्ची हुई आय होती है जबकि लगान अनुबन्धीय तथा निश्चित भुगतान (Contractual and certain payments) होते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से लाभ एवं लगान में अन्तर स्पष्ट हो जाता है ।
Q. 7. औसत लागत वक्र सामान्यत: ' $U$ ' आकार के क्यों होते हैं ? दीर्घकालीन लागत वक्र अपेक्षाकृत फैले हुए क्यों होते हैं ? Why are average cost curves generally 'U' shaped? Why are long period average cost curves flatter?
(V.V.I.-Exam. 2013, 2015, 2018)

अथवा, किसी फर्म का औसत लागत वक्र U-आकार का क्यों होता है? क्या औसत लागत वक्र के आकार पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है ?
(Why is the average cost curve of a firm U-shaped ? Does time bring any effect upon the shape of the average cost curve?)

Or. एक फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति U आकार की क्यों होती हैं? स्थान है, क्योंकि एक निश्चित कीमत पर कोई उत्पादक किसी वस्तु की कितनी मात्रा में


## 54


 है। औरत लगत उत्पाइन की प्रति हकाईई लागत होती है । अर्थात $\triangle \mathrm{C}=\mathrm{TC} / \mathrm{Q}$. कुसोे शक्दो
में में, कूल उत्वाल व्यय मे उत्वादल कौ कल मात्रा से भाग दन से जो भागफल प्राप्त होता है, उसे औसत लागत (Average cost) कहते हैं । समान्यत्या किसी वस्तु के उत्पादन का का
औसत लागत (AC) की रखा U आकार की होती है। यह इस वात को वताता है कि जैमें उत्पाहन बढ़ता है, प्रारम्भ में औसत लागत पटता है और फिर कुछ समय के लिए जिसेखरें जाता है तथा अन्त में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साध-साथ बदने लें लिए सिथर हैं हों
द्वारा स्पृट किसा जा सकता है-
चित्र में AC औसत लागत वक्र है । A से

चित्र में AC औसत लागत वक्र है । A से B बिन्दु तक औसत लागत घट रहा है । B से
C तक औसत लागत समान है तथा C से D तक लागत की रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है । औसत लागत $(\mathrm{AC})$ औसत स्थिर लागत $(\mathrm{AFC})$ येग है ।

औसत लागत रेखा $(\mathrm{AC})$ का U आकार होने के कारण-प्रारम्भ में उत्पादन के निम्न स्तर पर औसत लागत $(\mathrm{AC})$ अधिक या ऊँचा रहता है, क्योंकि स्थिर लागत (Fixed cost)
 श्रम, तकनीकी प्रबन्ध, बिक्रय इत्यादि से आन्तरिक मितव्ययिताओं के कारण ऐसी बात होती 1 यह उत्पादन का अनुकूलतम (Optimum) या सर्वोतम बिन्दु होता है। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि करने से औसत लागत $(\mathrm{AC})$ बढ़ने लगता है। औसत परिवर्तनशील लागत में वृद्धि उस कमी की अपेक्षा अधिक होती है, जो औसत स्थिर लागत के घटने से होता है । अत: औसत लागत तेजी से बढ़ने लगता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अविभाज्य साधनों का क्षमता से ज्यादा प्रयोग तथा प्रबन्ध, श्रम इत्यादि की अमितव्ययिताएँ स्पष्ट होने लगती हैं, जो उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में वृद्धि कर देती है तथा औसत लागत बन जाती है ।

औसत प़रिवर्तनशील लागत (Average variable cost) के U आकार होने के कारण ही औसत कुल लागत (ATC or AC) की रेखा $U$ आकार की होती है । उत्पादन के प्रारम्भ में औसत स्थिर लागत (Average fixed cost) और औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) से कम होने के कारण औसत कुल लागत भी कम होती हे । परन्तु एक बिन्दु पर जहाँ से औसत कुल लागत में औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ऩे के कारण वृद्धि होनु लगती है ऐ ऐसा भी

## WWW.GRADESETTER.COM




















 जकर प के सद हो सती है।


















इजर母 के सेति (Scale of Producrion) में वृर्धि होने से भी फर्म को बड़े पैमाने


## www.GRADESETTER.g@M GUESS PAPER <br> 56

होती है, जिसके फलस्वरूप औसत लागत $(\mathrm{AC})$ में कमो आती है तथा औसत लागत की रेखा नीचे की ओर गिरती है। कर्म को मुख्यतया चार प्रकार की बचत प्राप्त होती है-
(i) श्रम की बचत (Labour economics)-उत्यदन बढ़ने से झ्रम-विभाजन, विशिषेकरण का प्रयोग संभव हो जाता है। इससे श्रमिकों की कुशलात में वृद्धि होती है तथा समय एवं उपकरणों की बचत होंती है ।
(ii) मशीन की बचत (Technical economics)-उत्पादन के आकार में वृद्धि होंने से मशीनों, औजारं एवं अन्य निश्चित साधनों का अधिक कुशाल प्रयोग होता है। फलत: इस पर किया गया व्यय प्रति इकाई घटता जाता है ।
(iii) बाजारदारी की बचतें (Marketing economics)-इसके अन्तर्गत वे बचते आती हैं, जो फर्म के माल की बिक्री से उत्पन्न होंती है। बिक़ी सम्बन्धी लागते जैसे विज्ञापन पर व्यय, उत्पादन बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता है। अतः औसत लागत प्रति इकाई घटता है।
(iv) प्रबन्य की बचतें (Managerial economics)-इसका सम्बन्ध फर्म के प्रति इकाई प्रन्ध लागत से है । जैसे-जैसे फर्म का उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रति इकाई प्रबन्ध लागत घटता है तथा प्रति इकाई लागत भी घटता जाता है

प्रारम्भ में फर्म को आन्तरिक एवं बाह्य बचतें होती हैं। परन्तु ये बचते एक सीमा तक ही प्रात होती है । अर्थात् यदि उत्पादन में निर्तर वृद्धि की जाए तो ये आदर्श बिन्दु पर नहों रह पाएगा, जिसके फलस्वरूप बचतें (Economics) हांनियों या अमितव्ययिताएँ (Diseconomies) में बदल जाती है । औसत लागत $(\mathrm{AC})$ तथा सीमान्त लागत ( MC ) भी बढ़ने लगती है तथा अल्पकालीन औसत लागत $(\mathrm{AC})$ एवं सीमान्त लागत की रेखा का आकार अनिवार्य रूप से ' U ' अक्षर की तरह हो जाता है।
2. दोर्घंकाल (Long period)-दोर्घकाल में औसत लागत की रेबा (Long run average cost curve) अल्पकालीन औसत लागत रेखा (Short run average cost curve) की तरह ही $U$ आकार की होती है । दोर्घकाल में समय की अवधि काफी लम्बी होती है, जिसके अन्तरंत बदलती हुई माँग के साथ उत्पादन में परिवर्तन संभव होत है। अल्पकाल की अवधि में कारलाना, यंत्र आदि स्थिर रहता है तथा मजदूरी, कच्चे माल आदि में परिवर्तन किया जा सकता है । पर्नु दीर्घकाल में स्थायी एवं परिवर्तनशील साधनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे शब्बों में दीर्षकाल में उत्पादन के सभी साधनों में माँग के रूप में परिणत किया जा सकता है, जिससे कि उत्पादन न्यूनतम लागत पर हो सके अल्पकाल में माँग कम होंने पर उत्पादन की मात्रा में कमी होती है, जिसके कारण फर्म की स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है । अत: औसत लागत $(\mathrm{AC})$ बढ़ जाता है, परन्त दीर्घकाल में माँग में कमी होने से उत्पादन में कमी होती है तथा उन साधनों में भी कमी की जा सकती है, जो अल्पकाल में स्थायी रहता है, जैसे-कारखाना बेचा जा सकता है, बीमे की पॉलिसी में कमी की जा सकती है, कर्मचारियों की छंटनी आदि। अल्पकाल में उत्पादन आदर्श बिन्दु के बाद होने से उत्पत्ति ह्वास नियम लागू होता है तथा औसत लागत बढ़ता हैं, परन्तु दोर्घकाल में स्थायी साधनों में भी आनुपातिक वृद्धि लाना संभव है ।

दीर्घकालीन औसत लागत (Long run average cost) की रेखा U आकार की होती है, परन्तु अल्पकालीन औसत लागत रेखा की तुलना में अधिक चिपटी होती है । स्टोनिय एवं हेग (Stonier and Hague) के अनुसार, "Long run average cost curves ani invariably flatter than short run ones.) दोर्घकालीन WW WRAPDE
average cost curve) पहले धीरे-धीरे घटता है तथा न्यूनतम बिन्दु के बाद बढ़ने लगता है। इसका कारण यह है कि समय के अनुसार उत्पादन की इकाई सुधर सकती है। विशिष्टीकरण, अच्डी मशीन, यातायात, कुशल श्रम आदि के प्रयोग से कुशलता में वृद्धि की जा सकती है तथा प़ति इकाई लागत में कमी होती है । अल्पकाल में समय के अभाव के कारण कुशलता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। अकुशल फर्म भी दीर्घकाल में कुशल फर्म हो जाता है। इससे लागत में कमी आती है। अल्पकाल की स्थायी लागत (Fixed cost) दीर्घकाल में परिवर्तनशील (Variable) हो जाता है । परन्तु जब निरन्तर उद्योगों का विकास होने लगता है, तो कुशल क्रम, पूँजी की माँग बढ़ती है, इससे मजदूरी, ब्याज, लगान, कच्चे माल का मूल्य, यातायात की समस्या आदि बढ़ता है। अतः लागत एवं मूल्य में वृद्धि होती है। इस प़कार दीर्घकालीन औसत लागत रेखा (LAC) अल्पकाल की तुलना में धीरे-धीरे घटती है तथा धीरे-धीरे घटती है तथा क्योंकि दीर्घकाल में सभी लागत परिवर्तनशील हो जाती है। इन्हीं कारणों से दीर्घकालीन औसत (LAC) रेखा, अल्पकालीन औसत लागत (SAC) की अपेक्षा अधिक चपटी होती है। "Long run average cost curve will normally be U shaped just as short run ones will be, but they will invariably be flatter than short run ones. "

दीर्घकाल में माँग एवं उत्पादन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ स्थायी एवं परिवर्तनशील (fixed and variable) साधनों में ऐसा परिवर्तन किया जाता है कि उस उत्पादन पर लागत कम-से-कम हो । इनके अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादन की राशि की एक नई अल्पकालीन औसत लागत वक्र रेखा होती है । अल्पकालीन औसत लागत (SAC) की इन सभी पृथक-पृथक वक्र रेखाओं को छूती एक रेखा खींचने से दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) की वक्र रेखा बनती है। इस प्रकार, दीर्घकालीन औसत लागत रेखा (LAC) विभिन्न अल्पकालीन औसत वक्र लागत की वक्र रेखाओं को स्पर्श रेखा होती है । दीर्घकालीन औसत रेखा सारी अल्पकालीन औसत लागत रेखा (SAC) को ढँक लेती है । इसलिए इसे लिफाफा या आवरण (Envelop) भी कहते हैं । उत्पादन की किसी मात्रा पर दीर्घकालीन औसत लागत उस मात्रा की अल्पकालीन औसत लागत रेखा (SAC) से नीचे रहती है तथा स्पर्श करती है, परन्तु काटती नहीं है । इसे चित्न द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

चित्र OX रेखा पर उत्पादन तथा OY रेखा पर लागत दिखाया गया है । LAC दीर्घकालीन औसत लागत रेखा तथा SAC अल्पकालीन औसत लागत रेखा है। स्पष्ट है कि दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) रेखा किसी भी अल्पकालीन औसत लागत (SAC) से अधिक चपटी या चौड़ी है। दीर्घकालीन औसत लागत रेखा दी हुई अल्पकालीन औसत लागत रेखाओं का योग है। स्पष्ट है कि दीर्घकालीन औसत लागत रेखा अल्पकालीन औसत लागत रेखा की तुलना में चपटी
 (Flatter) होती है । इन दोनों में गुणात्मक अन्तर न होकर परिमाणात्मक अन्तर है।

दीर्घकालीन सीमान्त लागत वक्र (Long run marginal cost curve) भी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की तरह अधिक चौड़ी एवं चपटी $U$ आकार की होती है। दोनों में अन्तर.COM

केवल इतना ही है कि अल्पकाल के अन्तर्गत सीमान्त लागत $(\mathrm{MC})$ स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है, परन्तु दीर्घकाल में स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों का अन्तर समाप्त हो जाता है ।
Q. 8. Is the nature of economics related to Art or Science? Explain. अर्थशास्त्र की प्रकृति कला से सम्बन्धित है अथवा विज्ञान से ? उल्लेख करें ।
(Exam. 2016)
Ans. अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत तीन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है-
(1) अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है?
(2) अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है अथवा क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों ?
(3) अर्थशास्त्र की सीमाएँ क्या है ?

अर्थशास्त्र की विषय सामग्री (Subject Matter of economics) : अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है, इस संबंध में प्रारम्भ से ही अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद रहा है। प्राचीन क्लासिकल विचारकों के मतानुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय "धन" है। एडम स्मिथ और उसके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र को "धन का विज्ञान" (Science of Wealth) बताया और कहा कि अर्थशास्त्री का कर्तव्य व्यक्ति या समाज को ऐसे तरीके बताना है कि वे अपने धन के कोष में वृद्धि कर सकें।

मार्शल ने मानवी क्रियाओं को भौतिक और अभौतिक (आर्थिक और अनार्थिक) दो वर्गों में विभक्त किया और बताया कि अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक और सामान्य व्यक्ति की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे मानव जाति के भौतिक कल्याण में वृद्धि हो। मार्शल की विचारधारा को अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए पिगू ने लिखा है कि "अर्थशास्त्र उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययनो है जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्रव्य के मापदण्ड से संबंधित किया जा सके ।

प्रो. रॉबिन्स ने "कल्याणवादी अर्थशास्त्र" की आलोचना करते हुए अर्थशास्त्र की "अभाव का विज्ञान" (Science of Scarcity) बताया है। रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन में "मनुष्य की अनन्त आवश्यकताएँ तथा इनकी पूर्ति के हेतु वैकल्पिक उपभोग वाले असीमित साधन" है। रॉबिन्स के शब्दों में "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उद्देश्यों तथा वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनो के बीच संबंध के रूप में करता है।" रॉबिन्स ने बताया कि "अर्थशास्त्र का प्रारम्भ और अन्त मनुष्य है।" The starting point and goal of our science is man.

रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय न तो "धन' है और न "भौतिक और अभौतिक क्रियाओं से संबंधित मानवीय व्यवहार" ही। रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं के आर्थिक पहलू का अध्ययन है जो कि मनुष्य द्वारा अपने सीमित ओर वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के असीमित उद्देश्यों पर वितरण के समय स्पष्ट होता है ।

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है (Social Science) है अथवा "मानवीय विज्ञान" (Hu man Science)-इस संबंध में भी सभी विचारक एकमत नहीं है। क्लासिकल विचारकों ने "आर्थिक मनुष्य" (Economic Man) की कल्पना की तथा अर्थशास्त्र को इसी कल्पित आर्थिक मनुष्य से संबंधित किया । आगे चलकर मार्शल और


बताया कि उःfलाखन क, संबंध "सामाजिक, वास्तविक, और सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से है।" डन विद्वानों ने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र में हम उपभोग, उत्पति, विनिमय, वितरण और राजस्व-से संबंधित जिन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ग्ये स़ब समस्यायें केवल एक समाज में ही उत्पन्न होती है और इसलिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है । कल्याणवादी विचारधारा के प्रो. रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल एक "मानवीय विज्ञान" के रूप में ही स्वीकार किया। उसने बताया कि अर्थशास्त्र में हम प्रंत्यक मनुष्य (चाहे वह सामांजिक हो या असामाजिक, वास्तविक हो या अवास्तविक सामान्य हो या असामान्य) की प्रत्येक क्रिया अर्थात् प्रत्येक मानवीय क्रिया के आर्थिक पहलू (Economic Aspect) अथवा fनर्णय विधायक पहलू (Choice-making Aspect) का अध्ययन करते हैं। रॉबिन्स ने कहा कि सम-सीमान्त उपयोगिता ह्वास नियम, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, माँग व पूर्ति का नियम आदि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण नियम सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। उसने कहा कि यद्यापि विनिमय वितरण और राजस्व संबंधी क्रियायें तो केवल समाज में ही सम्पन्न हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति और उपभोग संबंधी क्रियायें समाज से बाहर भी सम्पन्न हो सकती है, अतः अर्थशास्त्र एक "व्यक्तिगत शास्त्र" है।

अर्थशास्त्र की प्रकृति (Nature of Economics) : अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? इस संबंध में सभी विचारक एकमत नहीं है। परिभाषित शब्दावली में विज्ञान का अर्थ "प्रकृति के किसी भाग के संबंध में ज्ञान के क्रमबद्ध और नियमबद्ध संग्रह" से है तथा कला का अर्थ किसी भी कार्य को करने के सर्वोतम ढ़ंग से है । अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान इस रूप में है क्योकि अन्य विज्ञानों की तरह अर्थशास्त्र में भी कुछ सामान्य नियम यथा-क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम, माँग और पूर्ति का नियम, उत्पति के नियम आदि पाये जाते है तथा अर्थशास्त्र में मानवीय व्यवहार और उससे उत्पन्न होने वाले नियमों अर्थात् मानवीय आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति से संबंधित साधनों,का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र कला इस रूप में है क्योकि यह शास्त्र हमें कुछ व्यावहारिक समस्याओं का हल भी प्रस्तुत करता है । कलाकार के रूप में अर्थशास्त्री यह बताता है कि लगान, ब्याज, मजदूरी की उचित दरों के निर्धारण के हेतु किन-किन उपायो को अपनाना चाहिए। ए. सी. पिगू (A.C. Pigou) के शब्दों में, "हम अर्थशास्त्र का अध्ययन एक दार्शानिक के दृष्टिकोण से केवल ज्ञानार्जन के हेतु ही नहीं करते अपितु एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से दूसरों को लाभ पहुँचाने के ध्येय से करते हें ।" "Our Impulse is not the philosopher's impulse, knowledge for the sake of knowledge rather the physiologist's knowledge for the healing that may help to bring about."-Pigou

विज्ञान के वास्तविक और आदर्शक दो स्वरूप होते हें। वास्त्तविक विज्ञान (Positive Science) वस्तु-स्थिति का यथावत अध्ययन करता है। अर्थात् किन्हीं दो विपयों के कारण (Cause) और परिणाम (Effect) के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके विपरीत आदर्शक विज्ञान (Normative Science) उन आदर्शों का निर्धारण करता है जिनकी प्राप्ति की हमें चेष्टा करनी चाहियें अर्थात् आदर्शक विज्ञान हमें वांछनीय और अवांछनीय कार्यों का ज्ञान कराता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक विज्ञान बताता है कि "वस्त्र स्थिति क्या है" जबकि


## WWW.GRADESETTER.COM

## 60

आधिक क्रिया 齐 के काएण ओर परिणाम के त्रीच संबंभ कायम करला है। उपभीग के के
 है वैसे-वैसं उसं उन्तरोन्र उकाइयों में प्रात्त होने वाली उपयोगगता घट्ती जाली है। कारण औो परिणाम का यह संबंध अर्थशाएत्र बताला है कि यदि किसी किसान द्वाग अपनी भूमि पर पभी
 पर उपज प्राष होती है। कागण और परिणाम का यद संबंध अर्भगाग्त्र में "क्रमागत उद्लीन ह्रास नियम" के नाम से प्रसिद्ध है। विनिमय के क्षत्र में अर्णगास्त्र बताता है कि किसी दल का बाजार मृल्य बढ़ जाने पर ठसकी माँग गिर जाती है (कारण) तथा मूल्य घट जाने फ़ मांग बढ़ जाती है (परिणाम)। कारण और परिगाम का यद संबंध अर्थशासत्र में "भांग के नियम" के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वितरण के क्षेत्र में अर्थशाग्र्र में "मांग के नियम" के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वितरण के क्षत्र में अर्भंग़ाएत्र बताता है कि "उत्पति के किसी साधन की पूतिं घट जाने पर अथवा मांग बढ़ जाने पर टसका प्रतिफल बढ़ जाता है। कारण और परिणाम का यद संबंध अर्थंग़ास्त्र में "मांग व पूरिं के नियम" के नाम प्रसिद्ध है। आदर्शंक विज़ान के रूप में अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के आर्थिक आदर्ज़ों को प्रस्तुत करता है ताकि समाज का अभिकतम कल्याण हो सकें। लाभ, मजदूरी, लगान और व्याज की दर किन-किन कारणों से निर्धारित होती है, इस प्रश्न का ठत्तर हमं वार्त्तविक अर्थश़ाएत्र सं मिलता है। परन्तु ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी की ठचित दर क्या होनी चाहिए? ड़स प्रशन का उत्तर हमं आदर्गंक अधंशास्त्र से ही मिलता है। ।"

अर्थंशास्त्र विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों? और यदि अर्थंश़ास्त्र को विज्ञान मान लिया जाए तो क्या यद् वास्ताविक विजान है अथवा आदग़ंक विज्ञान है, ड़स विपय पर प्रारमभ से ही अर्थगास्त्रियों के बीच मतभेद रहा है। प्राचीन क्लासिकल विचारकों नें अर्थश़ास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान के रुप में ही ख्वीकार किया और वताया कि अधंशास्त्र का संबंध कंवल आर्थिक तथ्यों की खों और विश्लेपणों तक ही सीमित है, आदर्श निर्धारण से इसका कोई़ संबंध नहीं हैं आगे चलकर जर्मन विचारकों ने अर्थभागत्त्र को वास्तविक और आदर्शक विज़ान तथा. कला दोनों रूपों में स्व्रीकार किया ।

मार्शल, पिगू और हाटरे आदि विचारकों ने जर्मन विचारकों का अनुकरण किया औ बंताया कि अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज के भौतिक कल्याण की दृष्टि से किया जाना चाहिए। चैपमैन (Chapman) के शब्दो में, "अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यद आर्थिक तत्वों का यथावत अध्ययन करता है, यह एक आदर्शक विज्ञान है, क्योंकि यह इस ग्यात की 'ख्यांज करता है कि तथ्य किस ग्रकार के होने चाहिए और यह एक कला है क्योंकि यह वांछनीय लक्यों की पूर्ति के हेतु साधनों और उपायों की खोज करता है।" "Economics is a positive science dealing with economic facts as they are a normative science enquiring fact as they ought to be and an art finding out the ways and means by which the desired end can be reached."-Chapman.

इसी प्रकार मार्शल ने लिखा है कि "अध्ययन का ध्येय ज्ञान के लिए ज्ञानार्जन करना तथा व्यावहारिक जीवन में विशेपकर सामाजिक जीवन में निरेंशन करना है ।"

इसी वात का स्पष्टीकरण पिगू ने इन शब्दों में किया है, "अर्थशास्त्र न तो वोद्धिक व्यायाम के संबंध में और न सत्य की स्थापना के संबंध में अपितु मुख्य रूप से नीतिशाएन्र की दासी और व्यवहार का सेवक होने से ही मूल्यवान है।"

कीन्स के शब्दों में, "अर्थशास्त्र का सिद्धांत नीति से तुरन्त लागू हो सकने वाले निशिचन


करने की तकनीक है जो अपने स्वामी को सही निष्कर्ष निकालने में सहायता देता है।"
प्रो. रॉंबस्स ने कल्याणवादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है और कहा है कि "अर्थशास्त्री का कर्तव्य खोज करना और व्याख्या करना है, समर्थन करना अथवा निन्दा करना नहीं ।" (The function of an Economist is to explore and explain and not to advocate and condemn.
Q. 9. Explain the conditions of Consumer's Equilibrium with the help of Indifference Curve.
तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की शर्त्तों का उल्लेख करें।
(Exam. 2016)
Ans. एक उपभोक्ता सन्तुलन की स्थिति में तब कहा जाता है जब वह अपनी आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। तटस्थता वक्र विश्लेपण द्वारा उपभोक्ता का सन्तुलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है-
(i) प्रत्येक उपभोक्ता का एक तंटस्थत मानचित्र होता है जब वह वस्तु के संयोगों के लिए उसके प्राथथमिकता क्रम को प्रदर्शित करता है ।
(ii) उपभोक्ता के पास व्यय हेतु निश्चित राशि होती है ।
(iii) वस्तुयें समरूप एवं विभाज्य योग्य है ।
(iv) बाजार में दोनों वस्तुयें X और Y की कीमते निश्चित और स्थिर है ।
(v) उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है और वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयलशील है ।

तटस्थता वक्रों द्वारा उपभोक्ता के सन्तुलन की व्याख्या : तटस्थता वक्रों द्वारा उपभोक्ता के सन्तुलन के विश्लेषण के लिए दों चीजों की आवश्यकता पड़ती है-
(1) तटस्थता मानचित्र (2) कीमत रेखा या बजट रेखा ।

उपभोक्ता का सन्तुलन : एक उपभोक्ता उस बिन्दु पर साम्य में होता है जहां निम्न तीन शर्तों पूरी होती है-
(1) कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पंर्श करती है : चित्र में $\mathrm{IC}_{1} \mathrm{IC}_{2} \mathrm{IC}_{3} \mathrm{IC}_{4}$ तटस्थता मानचित्र के विभिन्न तटस्थता वक्र है। ये तटस्थता वक्र उपभोक्ता के लिए सन्तुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताते हैं। कोई भी दायाँ वक्र अपने बायाँ वक्र की तुलना में सन्तुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ पर स्थित किसी भी संयोग को MNPQR चुन सकता है। इन सभी संयोगों में से P सबसे ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थित है। अतः P संयोग उपभोक्ता को अंधिकतंम सन्तुष्टि प्रदांन करता है। अतः उपभोक्ता संयोग P को ही चुमेगा। P बिन्दु पर ही कीमत रेखा AB तटस्थता वक्र $\mathrm{IC}_{3}$ को स्पर्श करती है।
(2) सन्तुलन बिन्दु पर तटस्थता वक्र और बचत रेखा का ढाल समान होना चाहिए - सन्तुलन बिन्दु पर $X$ वस्तु की $Y$ वस्तु के लिए प्रतिस्थापित दर $X$ तथा $Y$ वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। सूत्र रूप में,

तटस्थता वक्र रेखा का ढाल $=$ कीमत रेखा $\dot{A} B$ का ढाल
अर्थात
तथा Y वस्तु की कीमत अनुपात । इसी प्रकार, $\mathrm{X}^{\circ}$ वस्तु की Y के लिए प्रतिस्थापन दर $\left(\right.$ MRS $\left._{x y}\right)=$

कीँमत रेखा AB का ढाल $=<\mathrm{ABO}$ का स्पर्श = OWMV.GRADESETTER.COM

## WION.GRADESETTER.COMA GUESS PAPER

$=\mathrm{X}$ जै Y दे वस्तुओं क कांदत जनुपु ।
 के कांन इनुफ्त के घरान होती है
3. सीमान्त प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए : दूसे राजों में व्टस्यन वक्रा
 लिए निन्न टन शनें पुण होनी अवश्यक है-
(i) कीनत रेखा उटस्थता कक्र को स्परी करें।
(ii) चनुलन बिन्दु र उटस्थु नक और बजह रेखा का ढ़ान सना हो।
(iii) $\overline{2}-$ प्रतुस्थ दर घटती हुई हो।

तटस्यता वक्र उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण में असफल रहा है (Indifference Curve is Inadequate to explain Consumer's Equilibrium)-

चहुे मरूल के उपथांता निश्लेषन की तुलना में उपमोकता के व्यवहार की व्यक्या करे मे तस्स्थता वक्र विशलंप्न अभिक क्रंज्ट है तथापि यह मी उपमोकता के सन्दुलन की पूरं रूप से वैक्षनिक व्यांख्या नहों कर पाया है। इसके प्रनुख कारण निन्न है-
(1) अवास्तविक मान्यताओं पर आयारित ये मान्यतायें हैं: (i) उपभोकता का च्यहार विंक्रपूरी होता है और उसका उदेशय अपने व्यय से अधिकतन सन्तुष्टि प्राप्त करना होता है। (ii) प्रत्येक उपर्माकता उन विभिन्न संयोगो को जानता है जिनसे उसे समान सन्तोप निलता है! (iii) वल्दु प्रनाणित है। (iv) बाजार में पूरं प्रतियोगिता पाइं जाती है। (v) उपभोक्ता के चुनाव पर बाजार में कोई संख्यात्मक नियन्त्रण नहीं है। (vi) उपभोक्ताओं को समी वस्तुओं के बाजार सूल्य का हन है। (vii) समी वस्तुयें विभाज्य एवं समलूप है।
(2) नर्यी बोतल में पुरानी शराब : यह माना जाता है कि तटस्था वक्ञ विश्लंषण उपयोगिता विश्लंषण का ही परिवतित रूप है यथा-(i) संख्यात्मक प्रनाणी $(1,3,3)$ के स्थान पर क्रम वाचक प्रणाली (प्रथन, द्वितीय, तृतीय) आदि का प्रयोग (ii) उपयोगिता के स्थान पर "अनुसम" का प्रयोग। (iii) सीमान्त उपयोगिता के स्थान पर सीमान्त प्रतिस्थापन दर का प्रयोग । (iv) सीमान्त उपयोगिता हास नियन के स्थान पर घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर का प्रयोग ।
(3) उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार की व्याख्या करने में असफल: प्रो. नाइट के अनुसार तटस्थता वक्र विश्लेपण की सहायता से उपभोक्ता के अवलोकित बाजार व्यवहार की निरेंक्ष व्याख्टया नही की जा सकती क्योंकि उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से सोचता और कार्य करता है।
(4) उपभोक्ता के व्यवहार का सीमित विश्लेषण : तटस्थता वक्र विशलेषण उपभोकता के व्यवहार की सनुचित व्याख्या नहीं करता। यह धारण कि X वस्तु को कोमत गिर जाने पर वह X वसतु की अधिक इकाइयाँ खरीदेगा अवास्तविक है क्योंकि उपभोक्ता के व्यवहार पर केवल कीमत के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता अपितु उसकी आय, रूचि, और फैशन में परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है ।
(5) केवल द्विवस्तु दृष्टिकोण : तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहातय से उपभोक्ता के व्यवहार को केवल दो वस्तुओं के संबंध में ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तीन वस्तुरुँ होने पर हमें तीन माप चाहिए और तीन वस्तुओं से अधिक होने पर रेखागणित विफल हो जाता है।
 के बिन्दु है बल्कि इसलिए कि वे शून्य उपयोाभता अन्तर के बिन्द है। वे यागान्य पनाधि
(7) निरन्तरता की गलत मान्यता : तटस्भता वक्र गोंये कितु है। वक्र को स्पर्श कर किसी ऐसे संयोग को व्यक्त करें जो कि कीमत रखख्वा किसी तहुपता चँकि व्यवहार में निरन्तरता का अभाव पाया जाता है, बाजाए में उपलब्य हो च हो। है।
(8) अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या कलो में असफल : तटस्थता वक्र विश्लेपण उन दशाओं में उपभोकता के व्यवहाए की व्याज्या करने
में असफल रहता है जक्वित प्रत्याशाओं की अनिश्चित हो।
(9) दो वस्तुओं के संयोग किसी नियम पर आधारित नही है : तटम्थता वक्र विश्लेपण में जो संयोग बनाये जाते हैं, वे किसी नियम पर आधारित न हांकर मनमाने काँ से बनाये जाते हें अतः ये अवास्तविक व अवैज्ञानिक होंते हैं।

उपर्युक्त कारणों से तटस्थता वक्र विश्लेपण विधि व्यवहारिक जगत में उपभोकता के सन्तुलन की व्याख्या करने में असमर्थ हैं ।
Q. 10. Discuss the Law of Variable proportions.

परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विवेचना करें।
(Exam. 2004, 2007, 2009, 2012, 2016)
अथवा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए।
(Explain the law of varioable proportions.)
Or , परितर्वतशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। यह स्पप्ट कीजिए कि उत्पादन के अन्य नियम भी अनुपातों की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न प्रवृत्तियों की ही व्याख्या करता है। (Explain the law of variable proportions and show how the othr laws of production merely describe the tendencies due to varying proportionality.)

Ans. उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति के नियम का अत्यन्त ही महत्व्वपूर्ण स्थान है। प्रो० मार्शल (Prof. Marshall) ने क्रमागत उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) की क्रियाशीलता को कृषि के क्षेत्र तक ही सीमित रखा । उनके अनुसार, "उत्पादन के उस क्षेत्र में जहाँ प्रकृति की प्रधानता रहती है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है तथा जहाँ मानव की प्रधानता रहती है, वहाँ क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियारील होती है।" (While the part which nsture plays in production shows a tendency to diminishing returns, the part which man plays shows a tendency to increasing returne.) किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की व्यापक क्रियाशीलता पर बल दिया है। इनके अनुसार, उत्पादन का कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, सुभी क्षेतों में यह नियम समान रूप से लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में अन्य साधनों को स्थिर रखकर यदि एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाय तो एक सीमा के बाद


नियम स्थिर एवं परिवर्तशील साधनों (fixed and variable factors)के अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप लागू होता है। इस नियम की व्यापक क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों बेनहम (Benhm), स्टिग्लर (Stigler), श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson),सैम्यूलसन (Samuelson) आदि ने इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम (Law of variable proportions)कहा. है।

परिवर्तनशील अनुपातों की नियम (Law of variable proportion) एक टेक्नोलॉजिकल सिद्धान्त है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, किसी एक साधन को स्थिर रखा जाय तथा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाय अथवा एक साधन को परिवर्तशील रखा जाय तथा अन्ध साधनों को स्थिर रखा जाय तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अस्थिर साधनों के साथ किसी स्थिर साधनों को मिलाया जाय तो बढ़े साधनों से प्राप्त उपज क्रमशः घटेगी। (If variable factors are combined with a fixed factor the returns combined will diminish.) प्रारम्भ में उत्पादन बढ़ सकता है, साधनों के आदर्श संयोग के बाद उत्पादन घटने लगता है। इस

 नियम के अन्तर्गत हम साधनों के अनुपातों में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

प्रो० स्टिंग्लर (Prof. Stigler) के अनुसार, "उत्पादन सेवाओं के अन्य आदानों (inputs) को स्थिर रखते हुए, जैसे-जैसे किसी एक साधन की मात्रा समान दर से बढ़ाई जाय; एक निश्चित बिन्दु के बाद उत्पादन में फलित वृद्धि दर घटती जायेगी, अर्थात् सीमान्त उपज में ह्रास होगा। (If the quantity of one prodcutive service is increased by equal increments, the quantities of other productive services remaining fixed the resulting increment of product will decrease after a certin points."
-Prof. G. J. Stigler, 'The Theory of price.')
प्रो० बोल्डिंग (K. E. Boulding) ने अपनी पुस्तक 'Economic Analysis में लिखा है, जैसे-जैसे उत्पादन के अन्य साधनों की निश्चित मात्रा के साथ हम किसी एक साधन में मात्रा में वृद्धि करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की सीमात भौतिक उत्पादकरता अन्तत: अवश्य ही घटती है।" (As we increase the quantity of anyone input which is combined with a fixed quantity of the other outputs, the marginal physical productivity of the variable input must eventually deciline.) प्रो० बोल्डिंग ने Law




 II is usually formulated states that with a fixed amount of anyone factor of production successive increases in the amount of other factors will after a poin yeild a dimimishing increment of out."-Mrs. Joan Robinson, 'The Economtes of hinperfect Competition.)

प्रो० Aिम्युल (Prof. P. A. Samuelson) मे Зपनी पुस्तक 'Economics' में लिख्या


 autputs relative to other fixed inputs will, in a given state of technology, cause output to increase, but afier a point the extia output resulting from the same addition of extra inputs will become less and less.")

उपर्युक्त पर्याषाओं पे पद एँ्ट है कि बिन्दु को याद निस धनुपात में साधनों को अपाया आता है, उत्पाॅन उप अनुपात में नहीं बद़ता है, वरिक साधनों के अनुपात में उत्पादन


यद्हांद्धान्त निम्नलिखित पान्याताओं (Assumptions) पर आधारित है-

1. पह वियम तरी लगा होगा जब उत्पादन कं कुछ साधनों को सिथर रस्रकर अन्य याधनों मे परिकतीन किया जाया 2 , ग्रह सिद्धान्त हुस मान्यरा पर आधारित है कि निस अनुपात में उप्याइन के गाधनों का संयोग किया जाता है, वह अनुपात भी परिवर्रशील है। 3 . तकनीक (Technology) में की परिमतंन नहीं होनी चाहिए।

आघुगिक अर्थणारित्रयों ने जस नियम के अन्तर्गत कुल उत्पादन (Total Product) औसत उत्लाइन (Average product) तथा सीमान्त उत्वादन (Marginal product) की धरारणा पर विशेष ध्यान दिया। सामान्यतया एक साधन को स्थिर रएनें के बाद जब अन्य साधनों को उग्रोंत्र क्ये में यद़ाया जाता है तो उत्वादव की जो मात्रा प्राप्त होती है, उसे कुल उत्पादन (TP) कहते हैं। कुल उत्वादन में याधनों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे औमस उत्पादन (AP) कहते हैं तथा कुल साधनों की मात्रा में साथन की एक छकाई मै परिकान कले से कुल उत्वादन में ओो परिवर्तन होता है, उसे सीमान्त उत्वादन (MP) कहते है। पुपरो शब्दों में, कुल याधनों की मात्रा में एक इकाई कम या वृद्धि करने से कुल उत्पादन मां जी कमी या चृदि होती है, उसं सीमान्त उत्पादन कहते हैं। यदि उत्पादन का कोई़ एक साथन रिथर एहे तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर यृद्धि की जाय तो एक सीमा के बाद उप्यादन में घटती हुक दर से शृद्धि होती है। यह्ह निंयम बताता है कि एक बिन्दु के बाद उत्पादन घगलिए नहीं घटती है कि उत्पादन के साधनों की क्रमशः कम कुशल इकाइयों (less and less efficient units) लगायी जाती है, बल्कि उत्पादन इसलिए घटता है कि


## WWW.ERADESETTER.COMLKA GUESS PAPER

श्रम एवं पूँजी की कुल उत्पादन औसत उत्पादन सीमान्त उत्पादन

| इकाई | (Total product) (Average product)(Marginal prod |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| . 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| 2 | - 25 | 12.5 | 15 |
| 3 | 45 | 15.5 | 20 |
| 4 | 80 | 20.0 | 35 |
| 5 | 110 | 22.0 | 30 |
| 6 | 130 | 21.7 | 20 |
| 7. | 145 | 20.7 | 15 |
| 8 | 155 | 19.3 | 10 |
| 9 | 155 | 17.2 | 0 |
| 10 | 150 | 15.0 | -5 |
| 11 | 140 | 12.7 | -10 |
| 12. | - 125 | 10.4 | -15 |

तालिका से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे परिवर्तशील साधन की अधिक इकाइयाँ लगायी जातां है, वैसे-वैसे प्रारम्भ में औसत एवं सीमान्त उत्पादन (Average and Marginal Product दोनों बढ़ता है। परिवर्तनशील साधनों की चौथी इकाई तक सीमान्त उत्पादन (MP) बढ़त है तथा पाँचवीं इकाई से घटने लगता है, नवम् इकाई पर यह शून्य (Zero) तथा उसके बाः ॠणात्मक (Negatives)हो जाता है।

इसी प्रकार परिवर्तनशील साधनों की पाँचवीं इकाई तक औसत उत्पादन (AP) बढ़ता है तथा छठी इकाई से घटने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तनशील साधान की इकाइयों में क्रमशः वृद्धि करने
 पर एक बिन्दु के बाद औसत एवं सीमान्त उत्पादन दोनों घटने लगता है, क्योंकि उद्योग है फर्म पर साधनों की भीड़ हो जाती है तथा साधनों का आदर्शा संयोग नहीं रह पाता है। औसत (AP) तथा सीमान्त उत्पादन के सम्बन्ध को एक रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सक् है-

चित्र से स्पंप्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में सीमान्त उत्पादन $(\mathrm{MP})$ औसत उत्पादन (Al की अंपेक्ष तेजी से बढ़ता है। पुनः बाद में सीमान्त उत्पादन औसत उत्पादन की अपक्षा तो से घटने लगंता है। C बिन्दु पर औसत उत्पादन तथा सीमान्त उत्पादन दोनों बराबर सत है। यह बिन्दु अधिकतम औसत उत्पादन बिन्दु होता है तथा इस बिन्दु के बाद औसत उतर तथा सीमान्त उत्पादन दोनों गिरने लगता है।

परिवर्तनशील अनुपात के नियम को चित्र स्पष्ट किया जा सकता है-
यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में परिवर्तन कि जाय तो साधन उत्पादन सम्बन्ध (Input-out-put relationship) को तीन सतों (Thu stages) में दिखांया जा सकता है-

## WWW.GRADESETTER.COMLKA GUESS PAPER

होता है। उद्योग में यदि कोई साधन स्थिर रहे और अन्य साधनों को बढ़ाया जाय तो उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। प्रारष्ये में संभव है कि कुल उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ं, लेनिक अन्तत: यह घटने लगती है। वांग (Wangh) के अनुसार, "If we add more of the other factors of production to a fixed amount of land, we reach on the points sooner or later after which the marginal, average and total output diminish," इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वास्तव में पुराने उत्पत्ति ह्रास नियम का पुनर्निर्मित (reformulated) रूप है।
Q. 11. Analyse the conditions of Firm's equilibrium under Perfect Competition.

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के संतुलन की शर्त्तों का विश्लेषण करें ।
(Exam. 2004, 2006, 2008, 2009, 2012, 2016)
अथवा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है ?
(Explain the equilibrium of the firm under Perfect competition.)
Or, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म की साम्यावस्था की प्राप्ति की शर्त्तो की विवेचना करें । (Discuss the equilibrium conditions of a firm under perfect competition.)

Or, फर्म के संतुलन से आप क्या समझते हैं ? पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत किसी फर्म के संतुलन की शर्त्तों की विवेचना कीजिए। What do you mean equilibrium of a firm? (Discuss the conditions of equilibrium of a firm under perfect competition.)

Ans. आर्थिक सिद्धान्तों के विश्लेषण में फर्म के धारणा का बहुत अधिक महत्त्व है। इसके द्वारा यह पता लग सकता है किं अर्थव्यवस्था का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है तथा इसकी प्राप्ति किस प्रकार किया जा सकता है । इससे अर्थव्यवस्था का अनुकूलतम बिन्दु (optimum point) से विचलन के कारण का पता लगता है । मूल्य सिद्धान्त एक व्यष्टि सिद्धान्त है, जिसका विश्लेपण माँग एवं पूर्ति की शक्तियों की क्रियाशीलता के आधार पर किया जाता है। माँग का आचरण उपभोक्ता के व्यवहार से तथा आपूर्ति का आचरण फर्म के व्यवहार से निर्धारित होता है ।

फर्म के संतुलन का अर्थ फर्म की उस स्थिति से है जिसमें उसे अधिकतम संभव लाभ (maximum possible profit) प्राप्त होता है। संतुलन का अर्थ समतोल की स्थिति (position of balance) या विश्राम की स्थिति (position of rest) या अपरिवर्तन की स्थिति (the stage of unchange) है । अर्थशास्त्र में एक फर्म का संतुलन की स्थिति में तब कही जाती है जब उसमें अपनी वस्तु की उत्पादन मात्रा को घटाने या बढ़ाने की कोई उत्प्रेरण नहीं होती हो । (A firm is in equilibrium when it has no incentive either to expand or to contract its output.) संतुलन की स्थिति में फर्म अपने उत्पादन के संगठन, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करता तथा उसे अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। (A firm is said to be in equilibrium when it has no motive to change its organisation or its cost of production and this is possible only when it is earning maximum net money profit.) Stonier and Hague के अनुसार, ".... A firm will be in equilibrium when it is earning maximum money profit. But the money profits of a firm always be wrangird Deseitreragion ग्नाद की जिश्चित करी मुन्यव (Maximum net revenue) प्राप्त होता है ।
कमां के संतुलन की मान्यताएँ (Assumptions)- फर्म के संतुलन के लिए
 प्नी की मस का उत्पादन करता है लाभ प्राप्त करने की तकनीक ज्ञात है। 3 . फर्म केवल फर्म का साम्य (Equilibrium of firm)- एक फ्रत्मेक साधनों में एकरूपता है। नंबुल की प्राप्ति दो प्रकार से कर सकता है- अधिकतम लाभ की प्राप्ति या

1. कुल analysis.)
2. सीमान्त तथा औसत proach.)
3. कुल आय एवं कुल लागत रेखा विधि $\operatorname{Cost}($ TC) Curves Approach)- एक फर्म को अधिक्य Revenue (TR) and Total कुल व्यय में अधिकतम अन्तर होगा। अर्थात TR-TC तम लाभ उस बिन्दु पर होगा जहाँ किया जाता है।

चित्र में OX पर वस्तु की मात्रा तथा OY रेखा पर कुल आय, कुल लागत तथा लाभ को दिखाया गया है। TR रेबा कुल आय को तथा TC रेखा कुल लागत को व्यक्त करता है। $Q_{1}$ तथा $Q_{2}$ के बीच उत्तादन के किसी भी स्तर परे फम्ं को धनातमक लाभ: (positive profit) प्राप होगा। लाभ की मात्रा $Q$ पर $T R$ तथा TC के बीच
 खड़ी दूरी MP सबसे अधिक है जो क्रि अधिकतम लाभ को बताती है। अतः फर्म उत्पादन की मात्रा Q पर साम्य की स्थिति में होगी, क्योंकि उत्पादन के इस स्तर पर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता हैं।
$A$ तथा $B$ बिन्दुओं को Break even points कहा जात है, क्योंकि इन बिन्दुओं पर TR तथा TC बराबर (break even) होते हैं और फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सीमान्त तथा औसत रेखाओं की रीति अधिक अच्छी है।
2. सीमान्त तथा औसत रेखा विधि-फर्म की संतुलनाक्था को फर्म की सीमान्त एवं औसत रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होता है जंब उसके कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसा उसी समय होगा जब फर्म को अंधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। अधिकतम लाभ की प्राप्त के लिए सीमानत आय (MR) तथा सीमान्त लागत (MC) को बराबर होना चाहिए। इस प्रकार फर्म के संतुलन के लिए सीमान्त आय तथा सीमान्त व्यय का बराबर होना आवश्यक है अर्थात् $\mathrm{MR}=\mathrm{MC}$ । यदि $\mathrm{MR}, \mathrm{MC}$ से अधिक रहता है तो फर्म को अधिक लाभ प्राप्त होता है तथा वह डधिक उत्पादन करना चाहता है । यदि $\mathrm{MR}, \mathrm{MC}$ से कम रहता है तो फर्म को हानि होती है तथा

## WWYOGRADESETTER.CRLKA GUESS PAPER

वह कम उत्पादन करता है । (The main condition of a firm's equilibrium is thith the enue.) अत: फर्म के संतुलन के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक हैं-
(i) सीमान्त आय (MR) तथा सीमान्त लागत (MC) बराबर है ।
(ii) सीमान्त लागत की रेखा सीमान्त आय की रेखा को नीचे से काटे ।

फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सीमान्त आय तथा सीमान्त व्यय दोनों बराबर हो । यह रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य की रेखा पड़ी (Horizontal) होती है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण सम्पूर्ण उद्योग द्वारा होता है तथा फर्म इसे स्वीकार
 करती है। MC सीमान्त लागत की रेखा है ।
$P$ बिन्दु पर सीमान्त आय तथा सीमान्त व्यय दोनों बराबर है । अतः फर्म $O M$ मात्रा का उत्पादन करेगी तथा इस बिन्दु पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। यदि इससे अधिक उत्पादन अर्थात् $\mathrm{OM}_{1}$ उत्पादन किया जाय तो उत्पादक को हानि होगी, क्योंकि यहाँ TM सीमान्त आय है तथा $P_{1} M_{1}$ सीमान्त व्यय है। अतः उत्पादन को PTP ${ }_{1}$ के बराबर हानि होगी 1 पुन: यदि फर्म OM से कम उत्पादन करें अर्थात् $\mathrm{OM}_{2}$ मात्रा में उत्पादन करे तो सीमान्त आय $\mathrm{P}_{2} \mathrm{M}_{2}$ तथा सीमान्त व्यय $\mathrm{T}_{1} \mathrm{M}_{2}$ है । यहाँ उसे $\mathrm{P}_{2} \mathrm{~T}_{1} \mathrm{P}$ के बराबर अधिक लाभ प्राप्त होता है, जो उसे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है । अत: वह OM मात्रा तक ही उत्पादन कर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है ।

फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है कि सीमान्त लागत (MC) की रेखा सीमान्त आय (MR) की रेखा को नीचे से काटे । (The marginal cost curve should cut the marginal revenue curve from belo.) पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी फर्म की सीमात आय (MR) रेखा पड़ी होती है। सीमान्त व्यय (MC) रेखा भी पड़ी हो सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति में अधिकतम लाभ का बिन्दु निर्धारित नहीं हो सकता हैं । अतः पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म इस प्रकार की पड़ी सीमान्त व्यय रेखा नहीं रखना चाहेगी । इस सम्बन्ध में दो अन्य सम्भावनाएँ प्रतीत होती हैं-(i) सीमान्त व्यय रेखा नीचे या ऊपर की ओर उठी हो सकती है अथवा (ii) कुछ दूर तक नीचे की ओर जाने के बाद पुनः ऊपर की ओर उठी हो सकतीहै । इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

चित्र में फर्म B बिन्दु पर संतुलन की

स्थिति में है, क्योंकि यहाँ MR तथा MC बराबर है तथा MC की रेखा MR को नीचे से काट रही है तथा उत्पादन $Q$ मात्रा में होगा। इस बिन्दु पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म की माँग रेखा या औसत आय रेखा पड़ी
 होती है, क्योंकि प्रत्येक फर्म को मूल्य दिया

##  .1. पर्म पल्य ग्रहण (Price taker) करने वाला होता है, वथा लोचदार होतो है ।

 से फम क संतुलन को दो भागों में बाँच उन माना है- (i) अल्पकालीन संतुलन एवं (ii) दोर्षकालीन संड़लन।1. अल्पकालीन फर्म का संतुलन (Equilibrium of firm in the short perios)है। अः: अल्पकाल में फर्म लाभ प्राप्त कर सकन्तांत समव की अवधि बहुत कम होती में हो सकती है ।

अल्पकाल के फर्म (profit) स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसे रेखा चित्र द्वारा सप्ट किया जा सकता है-

वस्तु का मूल्य उस बिन्दु पर निधारित होता है । जहाँ $\mathrm{MR}=\mathrm{MC}$ होगा । चित्र में $P$ बिन्दु पर $M C$ रेखा $M R$ को नीचे से काटती है । $P$ बिन्दु पर वस्तु का मूल्य निर्धारण करने से फर्म को अधिकतम लाभ SRPT के बराबर प्राप्त होगा तथा उत्पादन QQ बिन्दु तक होगा।


अल्पकाल में फर्म को लाभ शून्य (Zero) भी कहते हैं। इसे रेखा चित्न द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

चित्र में फर्म $P$ बिन्दु पर संतुलन की स्थिति में है तथा सीमान्त लागत के बराबर $(M R=M C)$ है । $M C$ रेखा $M R$ को नीचे से भी काटती हैं $A R$ तथा $A C$ रेखा की तुलना करने से फर्म को लाभ हो रहा है या नहीं यह स्पष्ट हो जाता है। चित्र में औसत आय $(\mathrm{AR})$ रेखा और लागत $(\mathrm{AC})$ को निम्मतम बिन्दु पर काटती है अर्थात् $A R=A C$ है। यहाँ फर्म को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है ।

अल्पकाल में फर्म को हानि (loss) भी हो सकता है। फर्म को यह आशा रहती है कि दीर्घकाल में उसे लाभ की प्रांप्ति होगी । इसे रेखा चित्र में फर्म के लिए कीमत TC है। फर्म $P$ बिन्दु पर संतुलन की स्थिति में होगी, क्योंकि सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत बराबर $(M R=M)$ है तथा सीमान्त लागत MAC की ोेखा मीमान्त आय (MR)

की रखा को गीचे से काटती है। फम्म को लाभ या हानि होगी उसके लिए AR तथा AC की तुलना करते है। चित्र में औसत लगत (AC) ऊपर है। अन्त्र फर्म को TPRC के
 लागत ( AVC ) प्राप्त होता रहेगा। S बिन्दु से कम कीमत श्रोने पर फर्म उत्पादन बन्द कर सेगा
2. दीर्घकार्लीन फम्म का संतुलन (Equilibrium of the firm in the long run) दीर्पकाल समय की वह अवर्ध है निसमें फम्म के अपरिवर्तनशील एवं स्थिर (Variable and fixed) दोनों प्रकार के स्सथमों में परिखतन किया जा सकता है । दीर्घकाल में फर्मं उद्योग में प्रवंश कर सकता है तथा बहिग्रमन भी हो सकता है। उत्पादन के समी साधन गतिशीलत होंते हैं। दीर्यकाल में फम्म का संतुलन उस बिन्दु पर होगा जहाँ औरत आय (AR), सीमान्त आय (MR), औसत लागत $(A C)$ तथा सीमान्त लागत $(M C)$ बराएव होगा। दीर्घकाल के अन्तरात समय काफी रहता है। पूर्ति में माँग के अनुरूप परिवर्तन संभव रहता है । दीवंकाल में फर्म न लाभ प्राप्त कर सकता है न हानि बाल्क सामान्य लाप (Noramal profit) की प्राप्ति करेगा, क्योंकि अगर औसत आय $(\mathrm{AR})$, औसत लागत $(\mathrm{AC})$ से अधिक रहता है तो अरिरिक्ति लाभ की प्राप्ति
 होगी, जिसके फलस्वरूप उद्योग में नये-नये फमीँ का प्रवेश होगा तथा उत्पादन एवं पूर्ति में वृद्धि के अरिरिक्त लाभ समाप्त हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत औसत आय $(\mathrm{AR})$ औसत लागत $(\mathrm{AC})$ से कम रहने पर फर्म को हानि होगी। उद्योग से फर्म बाहर निकलेगा। पुन: उत्पादन एवं पूर्ति में कमी होगी तथा औसत आय $(\mathrm{AR})$ बढ़कर औसत लागत $(\mathrm{AC})$ के बराबर हो जायेगा। अत: दीर्घकाल में फर्म सतुलन की स्थिति में औसत लागत, औसल आय, सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय तथा मूल्य सभी एक-दूसरे के बरावर हैं । दूसरे शब्दों में, $\mathrm{AC}=\mathrm{AR}=$ $\mathrm{MC}=\mathrm{MR}=$ Price .

इस रेखा चित्र में $A C$ दीर्घकालीन औसत लागत रेखा तथा $M C$ दीर्घकालीन सीमान्त रेखा है । $A R$ रेखा $A C$ रेखा को न्यूनतम बिन्दु $Q$ पर स्पर्श करती है । $Q$ बिन्दु पर $M C$ $=M R=A C=A R$ है, तथा यह संतुलन का बिन्दु है । इस बिन्दु पर उत्पादन $O M$ मात्रा तथा मूल्य $O R$ या $M Q$ है । इस बिन्दु पर फर्म को मात्र सामान्य लाभ (Normal profit) की प्राफ्ति होती है ।

दीर्घकाल में पूर्ण संतुलन की स्थिति में फर्म आदेश मात्रा में वस्तु का उत्पादन करता है तथा औसत लागत न्यूनतम होती है। अतः कोई फर्म तब संतुलन की स्थितित में होता है जब वह न्यूततम लागत पर उत्पादन कर रहा हो । (A firm is in equilibrium when it is producing at the lowest cost.) दूसरे शब्दों में फर्म का संतुलन उस बिन्दु पर होता है, जहाँ न उसे लाभ होंता है ₹ हानि । "A firm is equilibrium when is making noww. proft on ADSESETTER.COM
Q. 12. Examine Knight's Theory of Profit. नाइट के लाभ के सिद्धान्त का विश्लेषण करें । Explain the Uncertainity-Bearing theory of Profit.
Or , नाइट के लाभ-सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । (Examine critically the Knight's theory of profit.)
Or. नाइट के अनिश्चितता-वहन लाभ सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए। (Examine critically Knight's uncertiany-bearing theory of profit.) Or , नाइट के लाभ सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (Examine critically knight's theory of profit.)

Or, "लाभ अनिश्चितता-वहन का पुरस्कार है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए। (Profit is a payment fet uncertainty bearing." Discuss this statement.)

Ans. लाभ के अनिश्चितता के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो० नाइट (Prof. F. H. Knight) ने अपनी पुस्तक, "Risk Uncertainty and Profit" में किया तथा इसका पूर्ण विवेचना किया। प्रो० नाइट के अनुसार, "लाभ अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है।" नाइट के पूर्व एफ०वी० हॉले और ए० सी० पीगू ने बताया कि उद्यमकर्ता इसलिए लाभ प्राप्त करते हैं कि उन्हें वस्तुओं का उत्पादन करने में निहित जोखिमों को वहन करना पड़ता है, परन्नु नाइट ने अनिश्चितता पर आधारित लाभ से सिद्धान्त को अधिक विकसित किया। उ़्नके अनुसार, गत्यात्मक परिवर्तन केवल तभी लाभ को उत्पन्न करते हैं, जब वे परिवर्तन और उनके परिणाम. पूर्व अनुमान के आयोग्य होते हैं। केवल वे परिवर्तन जिनके घटने का पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता है, लाभ उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, लाभ अनिश्चिताएँ उठाने का पुरस्कार है तथा लाभ की मात्रा अनिश्चितता उठाने की मात्रा पर निर्भर करती है।

प्रो० नाइट ने जोखिम तथा अनिश्चितता में अन्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि सभी प्रकार की जोखिम अंनिश्चिताएँ उत्पन्न करती हैं। नाइट के अनुसार जोखिम दो प्रकार की होती हैं-(i) ज्ञात जोखिम तथा (ii) अज्ञात जोखिम। जो जोखिम ज्ञात होते हैं, उनका बीमा आसानी से काराया जा सकता है तथा वे लाभ उत्पन्न नहीं करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-(i) आग, बाढ़, भूकम्प तथा अन्य दैवी विपत्तियों से सम्मत्ति की हानि या खतरा। (ii) चोरी, डकैती, लूट आदि से सम्पत्ति की हानि । इस प्रकार की जोखिमें अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि साहसी इनका बीमा कराकर तथा एक निश्चित किश्त देकर मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए व्यवसायी को कोई लाभ नहीं मिलता।

दूसरे प्रकार के जोखिम वे हैं जो अज्ञात (Unforseen) होते हैं तथा इनका बीमा नहीं कराया जा सकता है। इनकी सांख्यिकीय गणना नहीं की जा सकती है। ऐसी जोखिम अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। लाभ साहसी द्वारा इस अनिश्चितता वहन का पुरस्कार है।


वस्तुओं के विकास का खतरा, (ii) तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन में लगाई गई मशोन क बेकार हो जाने का खतरा, (iii) माँग बंट जाने, स्थानापन वस्तुओं का भय, (iv) सरकार द्वारा कर मीति या अन्य आर्णिक नीतियों से उत्पन्न खररा, (v) व्यापार चक्र से उत्पन खतरा।

इस प्रकार, भेज्ञात जोखिम अनिश्चितताओं को जन्म देती है । विना अनिशिचतताओं के वहन किए उत्पादन का कार्य सम्भव नहीं है । अतः साहसी का प्रमुख कार्य अनिशिचतताओं का वहन करना है तथा इसी का प्रतिफल है । दूसरे शब्दों में लाभ अनिश्चितताओं के वहन का पुरस्कार है । यह अनिश्चितता का वहन कई जातों पर निर्भर करता है-(i) साहसी की मनोवृति, (ii) साहसी की आर्थिक स्थिति, (iii) वह अपने कुल स्थानों का कौन-सा भाग जोखिम में डाल रहा है आदि । लाभ की मात्रा भी इस पर निर्भर करती है।

Prof. A. K. Dass Gupta ने ठीक ही लिखा है-"अनिश्चितता अर्थव्यवस्था का स्थायी लक्षण है । यह एक मानवीय अज्ञान है कि इससे भविप्य के विपय में पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती । व्यापारियों द्वारा अनुभव तथा सांख्यिकीय जानकारी से पर्याप्त लग सकता है, लेकिन जहाँ भौतिक तथा मानवीय प्रकृति की गतिविधि का सम्बन्ध है, भविष्य लगभग सदा अनिश्चित होगा।" पुन: आगे लिखते हैं, जब तक उद्यमी बाजार की अवस्था के विपय में अपूर्ण ज्ञान से काम-काज आरम्भ करते हैं, "जब तक भाड़े पर लिए गए साधनों का प्रत्याशित सीमान्त उत्पादन वास्तविक उत्पादन से भिन्न होता है, तब तक लाभ रूपी आधिक्य उत्पन्न होता रहेगा ।"

इस प्रकार उद्यमकर्त्ता अनिश्चितताओं के अन्तर्गत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उन्हें वस्तुओं की माँग तथा अन्य तत्व जो कीमत एवं लागत को प्रभावित करते हैं, उनका पूर्व अनुमान करना होता है। जिन उद्यमकर्ता को भविप्य के बारे में ठीक अनुमान होता है, उन्हें धनांत्मक लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ती है। प्रो० नाइट के अनुसार, "बीमा योग्य जोखिम से भिन्न यह अनिश्चितता ही है, जो उद्यमकर्त्ता संगठनात्मक कार्य उत्पन्न करती है और इससे ही बदनाम 'लाभ' आय की प्राप्ति होती है ।' (It is uncertainty distirlguished from insurable risk that effectively gives rise to the enterpreneurial form of organisation and to the much condemned 'profit' as an income profit.)

आलोचनाएँ-प्रो० नाइट के लाभ के सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ हैं-

1. अनिश्चितता वहन लाभ प्राप्त कराने का एक तत्व हो सकता है, किन्तु एकमात्र तत्व नहीं हो सकता है। पूँजी की कमी, ज्ञान की कमी आदि के घर्षण की उपस्थिति ही साहसी की पूर्ति एवं लाभ को प्रभावित करती है । 2. अनिश्चितता वहन ही साहसी का एकमात्र कार्य नहीं है । यद्यपि यह साहसी का प्रमुख कार्य है। साहसी को लाभ उसके अन्य कार्यों के लिए, जैसे-प्रबन्ध करना, मेल-जोल करना, नव-प्रवर्तन आदि कार्यों के बदले प्राप्त होता है । 3. अनिश्चितता उठाने का तत्त पृथक उत्पादन का साधन नहीं है । यह तो साहसी के कार्यों की एक विशेषताएँ हैं, जिसके चलते वह जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है ।
 व या सिब्जान्त एकाधिकारत्मक लाभ पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। एकाधिकाराम्मक अणिक लाभ प्राप्त करती है, और वह लाभ अनिश्चिता का परिणाम नहीं है। 7. प्रे नाइट का सिद्बान्त कोई नवीन सिद्ञान्त नहीं है, बल्कि प्रो. हॉल के जोखिम मिल्ञाना से मिलता है, क्योंकि जोखिम अनिशिचतता को जम देती है। नाइए ने सिर्फ जोखिम जा वर्योकरण कर यह बताया कि अज्ञान जोखिम के कारण लाभ प्राप्त होता है ।
यदापि प्रो० नाइए के अनिश्चितता वहन के सिद्धान्त की आलोचनाएँ की गई तथा यह लिदाधान्त पूर्ण संतोषजनक नहीं है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि यह सिद्धान्त लाभ के अन्य सिसानांदों की अपेक्षा पूर्ण (more perfect) है। अत: आधुनिक अर्थशास्री नाइट के लाभ सिड्ञान्त को मान्यता देती है।
Q. 13. Is it possible to measure 'Welfare' ? Elucidate.

क्या 'कल्याण' की माप संभव है ? स्पष्ट करें ।
(Exam. 2016)
अथवा, क्या कल्याण की माप सम्भव है ? स्पष्ट करें । (Is it possible to mesure welfare? Elucidate.)

Or , क्या सामाजिक कल्याण मापनीय है ?

## (ls social welfare measurable?)

Ans. कल्याण अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश़न यह उपस्थित होता है कि क्या सामजिक कल्याण की भोतिक माप (Physical Measurement) संभव है ? सामान्यत: 'आधिक' अथवा 'कम' जैसे शब्दों का प्रयाग करके हम सामाजिक कल्याण की मात्रा को एक दिए हुए समय में, पहले की तुलना में बढ़ा हुआ अथवा घटा हुआ बतलाते है। प्रश्न यह है कि क्या इसकी कोई संख्यात्मक माप हो सकती है? यह इस बात प़र निर्भर करता है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता को मापा जा सकता है अथवा नहीं, क्योकि सामाजिक कल्याण की मात्रा समाज की कुल उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर करती है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी सरकारी आर्थिक नीति के फलस्वरूप समाज की कुल उपयोगिता में वृद्धि अथवा कमी होती है तो उसके कुल कल्याण में भी क्रमशः उसी प्रकार, वृद्धि अथवा कमी होगी। अतः सामाजिक कल्याण की परिमाणत्मक माप के लिए यह आवश्र्यक है कि उपयोगिता को माप होनी चाहिए। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है कि जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किन्तु उसकी मात्रात्मक माप नहीं की जा सकती ।

हिक्स एवं ऐलन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की क्रमवाचक रूप (Ordinal Form) में माप की स्पष्ट किया है जिसके अनुसार उपभोक्ता को प्राप्त उपयोगिताओं में अनुभव के आधार पर सन्तुष्टि क्रम देकर बताया जा सकता है कि किस वस्तु से अधिक सन्तुष्टि मिली तथा किस से कम। यह एक वस्तुपरक कसौटी (Objective Critical) है, लेकिन यह कसौटी व्यक्तिगत कल्याण की माप में सहायक हे, सामाजिक कWWHFANAD

## WWW.GRADESETTER. AiqKA $_{76}$ GUESS PAPER

Q. 14. प्रोफेसर पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए I Critically explain the Professor Pigou's Welfare Economics.
(Exam. 2004, 2012, 2014)
Or , कल्याण अर्थशास्त्र के पीगू के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (Explain critically Pigou's theory of Welfare Economics.)
Or , पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (Critically estimate Pigovian welfare economics.)
Or प्रतिष्ठित कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मूल्याकन कीजिए ।
(Gic an evaluation of Classical welfare Economics)
Ans. पीगू ऐंसे सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 'कल्यान' (Welfare) शब्द की वैजानिक विवेचना करके इस विचार को लोकप्रिय बनाया। पोगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण (Utility Analysis) पर आधारित है । आधुनिक अर्थशास्त्री पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र (Old Welfare Economics) के नाम से जानते हैं ।

> कल्याण का विचार : पीगू का दृष्टिकोण
> (Concept of Welfare: Pigovian View point)

प्रो॰ पीगू को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की रचना में एक वैज्ञानिक आधार (Scientific Basis) को अपनाया। पीगू के अनुसार कल्याण शब्द व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखलाता है जो कुछ वस्तुओं अथवा सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है । व्यक्ति के कल्याण का आधार, इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होता हैं । अतः समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सन्तुष्टियों के योग को सामाजिक कल्याण (Social Welfare) कहा जाता है । यह शब्द अपने आप में काफी व्यापक और विस्तृत है, अत: इसको एक निश्चित अर्थ देने के लिए प्रो० पीगू ने इसको 'आर्थिक कल्याण' (Economic Welfare) के अध्ययन तक सीमित किया । पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण कुल सामाजिक कल्याण का एक अंग है । पीगू के अनुसार, "आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है, जिसे मुद्रा के मापदण्ड से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सम्बन्धित किया
जा सकता है।"

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि पीगू के अनुसार केवल ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ आर्थिक कल्याण में शामिल की जानी चाहिए जिनका मूद्रा के माध्यम से विनिमय किया जा सके । दूसरे शब्दों, में ऐसी सभी वस्तुएँ और सेवाएँ, जो मुद्रा में मापी नहीं जा सकती हैं,
सामाजिक कल्याण अथवा सामाजिक कल्याण अथवा गैर-आर्थिक कल्याण में शामिल की जाती हैं।

पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यताएँ (Assumptions of Pigovian Welfare Economics)-पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र में निम्न मान्याताएँ निहित हैं-
(i) उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील (Rational) पाया जाता है तथा प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त कग्ने करता है ।

## 




 ज्ञाट है



 Citarion) कर व्लंग्ड किय है :


 \# नं पा चन्बन्य परा जाता है















 संयं वरों ने च- इता है
 आतांचरों को ख二ं हैं से निन हैं-
(i) अधिकांश अर्थशास्त्री पीगू के इस मत से सहमत नहीं है कि उपयोगिता की गणनाषाचक माप संभव है और न वे पीगू की इ मान्यता से सहमत हैं कि वस्तुओं में निहित उपयोगिताओं की अन्तवैयक्तिक तुलना की जा सकती है। आलोचकों की राय में पीगू की यह मान्यता अव्यावहारिक है।
(ii) मूल्यगत निर्णय (Value Judgements) कल्याणवादी अर्थशास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पीगू ने इन निर्णयों की कोई स्पप्ट व्याख्या नहीं की हैं ।
(iii) यह भी आलोचना की जाती है कि पीगू द्वारा स्वीकार की गयी यह मान्यता कि समान परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्ति समान वास्तविक आय से समान सन्तुप्टि प्राप्त करते हैं, किसी वैज्ञानिक आधार को नहीं अपनाए हुए हैं, वर्कि इसका आधार केवल नैतिक है।
(iv) राप्ट्रीय आय के द्वारा आर्थिक कल्याण की माप सही ढंग से नही हो सकती । इसका कारण यह कि मूल्य परिवर्तनों के द्वारा ार्ट्रीय आय में तो परिवर्तन हो जाता हैं, लेकिन वास्तविक वस्तुओं और संवाओं की मात्रा नहीं बदलती है । स्पष्ट हैं कि राष्ट्रीय आय का परिवर्तन, आर्थिक कल्याण में परिवर्तन नहीं उत्पन्न करता है । इसी प्रकार यदि अतिरिक्त राष्ट्रीय आय की माप करनी हो वह भी व्यावहारिक स्तर पर संभव नहीं है ।
(v) डॉ० ग्राफ के अनुसार मुद्रा कभी भी आर्थिक कल्याण को सही ढंग से नहीं मापती है बल्कि मुद्रा के मापदण्ड द्वारा बहुत बार भ्रम तथा विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं ।

यहीं कारुण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोंगिता के क्रमवाच़क विश्लेपण (Ordinal Analysis of Utility) को श्रेष्ठ मानते हैं।
Q. 15. आर्थिक स्थैतिक एवं आर्थिक प्रावैगिक की धारणा की व्याख्या कीजिए। (Explain the concept of economic statics and economic dynamics.)
(Exam. 2012)
अथवा, स्थैतिक एवं प्रावैगिक अर्थशास्त्र में अन्तर बताएँ। इन दोनों में कौन-सा अधिक उपयोगी है। (Distinguish between static and dynamic economics. Which of the two is more useful.)

Ans. अर्थशास्त्र के सैद्धान्तिक अध्ययन में स्थैतिक (Static) तथा प्रावैगिक (Dynamic) तकनीकों का विश्लेपण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समाजिक विज्ञान में इसका सर्वर्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक कॉम्टे (Comte) थे। इन्होंने इसका प्रयोग ऐतिहासिक मामलों का निरीक्षण करने तथा कुछ वैज्ञानिक नियमों की रचना कर, सामाजिक परिवर्तन का मार्ग स्पष्ट करने के लिए किया था। परन्तु अर्थशास्त्र में इसका अर्थशास्त्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग जे. एस. मिल (J.S. Mill) ने किया। इसका प्रयोग 1925 ई. से अर्थशास्त्र में काफी प्रयोग होने लगा। बहुत-से अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों की व्याख्या के लिए प्रावैगिक मॉडलों की रचना की। इसमें मुख्य रेगनर फ्रिश (Ragnar Frish), सी. एफ. रोश (C.F.Roos), जे. टिनबर्जन (J. Tinbergen), केलेक्की (Kalecki) थे। आधुनिक समय में सैम्युलसन, गाडबिन (Godwin), डोमर (Domer), मटजलर (Metzler), क्लीन (Klein), जे. आर. हिक्स (J. R. Hicks) आदि ने भी प्रावैगिक मॉडलों का विस्तार WWinverex CEESEITER.COM

र्रातिक अर्थशास्त्र (Static Economics)-आर्थिक सिद्धान्तों द्वारा अर्थ प्रणाली के विभिन्न चरों (Variables) के कार्यमूलक सम्बन्धों (Functional relations) की द्वाख्या की जाती है। यदि ये सम्बन्ध एसे चरों के बीच स्थापित किए जाते हैं, जों समय ई खास बिन्दु से जुड़े हैं, तों इसे स्थैतिक विश्लेपण कहा जाएगा। साधारण बोलचाल में 'थौतिक' शब्द का अर्थ स्थिरता से लगाया जाता है। भौतिकशास्त्र में स्थैतिक श़ब्द का अर्थ विक्राम की अवस्था (stage of rest) से है। परन्नु अर्थशास्त्र में स्थैतिक शर्द्द का अर्थ मृत (Dead) या गतिहीनता से नहीं है, बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जिसमें गति या हलचल होती है, पर्नु इस गति की दर (Rate of movement) में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है। यह गति निशिचित एवं नियमित रूप से होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अभिप्राय एक ऐसी दशा से लगाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन तथा प्रतिवर्ष कार्य समान गंति से सरलतापूर्वक चलता रहता है। प्रों. शुम्पीटर (Prof. Schumpter) ने स्थैतिक की व्याख्या इस प्रकार की है-"स्थैतिक विश्लेपण सं हमारा अभिप्राय आर्थिक घटाओं की व्याख्या की उस विधि से है, जिसके द्वारा अर्थ प्रणाली के विभिन्न तत्वों के बीच स़म्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की जाती है- वस्तुओं की ऐसी मात्राओं और मूल्यों के बीच, जो समय के एक बिन्दु से जुड़े हैं।" प्रो. हिक्स (J. R. Hicks) के अनुसार "में आर्थिक सिद्धान्त के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूँ, जिसमें से प्रत्येक मात्रा का तिथिकरणकरना आवश्यक है।" ("I call economic static those parts of economic theory where we do not trouble about dating, economic dynamics those parts where every quäntity must be dated.") प्रो. मार्शल (Marshall) के अनुसार-" एक स्थैतिक अर्थव्यवस्था में यह बात देखी जा सकती है कि जनसंख्या और धन दोनों में वृद्धि तो होती है, परन्तु वृद्धिं की दर लगभग समान रहती है। उचित मात्रा में भूमि उपलब्य होती है और उत्पादन प्रणाली में बहुत कम परिवर्तन होता है। दूसरी ओर मुनुष्य का चरित्र भी यथास्थिर रहता है।" प्रा.. हैरोंड़ (Harod) के अनुसार- " स्थिर साम्य का तात्पर्य कभी भी विश्राम से नहीं लंगाया जाना चाहिएं इसका अभिप्राय तो उस स्थिति से है, जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष, बिनां घटें-बढ़े, कार्यं होता रहे। इस सक्रिय परन्तु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहनां चाहिए।" ("Thus a static equilibrium by no means implies a state of idleness, but one in which works is steadily going forward day by day and year by year,' but without increase or diminution....... That it is to this active but unchanging process that the expression Static economics should be applied.") इस प्रकार इनके अनुसार, स्थैतिक अर्थव्यवस्था विना किसी प्रकार के परिवर्तन के संतुलन में होती है। स्टिगलर (Stigler) के अनुसार- "स्थिरं अर्थव्ववस्था तब होगी, जबकि तीन आधारभूत तत्वों, जैसेरुच, साधन और टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन न हो।" दूसरें शब्दों में, "स्थिर अर्थशास्त्र स्थिर संतुलन का अध्ययन करता है।"

माँग और पूर्ति का सिद्धान्त इसका अच्छा उदाहरण है। माँग, पूर्ति और मूल्य का उल्लेख एक खास समय के सन्दर्भ में किया जाता है जहाँ ये स्थिर रहते है। इस प्रसंग में उल्लंख्यनीयहै कि स्थैतिक विश्लेपण में हम स्थितियों और निधारक तत्वों को एक निशिचत समय के लिए

## WWW.GRADESETTER.COM

स्थिर मान लेते हैं, जिसमें सम्बद्ध आर्थिक चरों के पारस्परिक सम्बन्थों और उनको बोच समायोजन की व्याख्या की जाती है। उदाहरणस्वरूप, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्व निर्धारण की प्रक्रिया के विश्लेपण के सन्दर्भ में लोगों की आय, रुच, अन्य वस्तुओं की कीमत आदि को स्थिर मान लिया जाता है। समय बीतने के साथ वास्तव में इनमें परिवर्तन होता है, परन्तु स्थैतिक विश्लंपण में केवल एक खास बिन्दु पर चरों के बीच सम्बन्ध और समायोजन की व्याख्या करते हैं, इनकी उपेक्षा की जाती है। अर्धशास्त्र में निर्धारक स्थितियों को आधार सामग्री या आँकड़ों की संज्ञा दी जाती है अत: यह कहा जा सकता है, स्थैतिक विश्लंपण में आधार सामग्री को स्थिर मानकर दिए हुए चरों (Variables) के आपसी समायोजन से उत्पन्न परिणामों का अध्ययन किया जाता है।

आधार सामग्री को स्थिर मान लंने का तात्पर्य यह है कि स्थैतिकी में निर्धारक स्थितियों को उन आर्थिक चरों के आचरण से स्वतन्न्र माना जाता है, जिसके बीच कार्य मूल सम्बन्ध (Functional relationship) की व्याख्या की जाती है दूसरे शब्दों में, आधार सामग्री आर्थिक चरों के आचरण को प्रभावित करती है, परन्तु आर्थिक चरों का प्रभाव आधारसामग्री पर नहीं पड़ता है। प्रावैगिक में आधार सामग्री को स्थिर नहीं माना जाता। इसके अन्तर्गत आर्थिक चरों के आचरण के परिणामस्वरूप आधार में परिवर्तन हो सकता है। स्थैतिक विश्लेपण में समय के एक खास बिन्दु पर अर्थ प्रणाली के आचरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह स्पष्ट नहों होता कि अर्थंव्यवस्था साम्य की एक अव्यवस्था से निकलकर किस प्रकार दूसरी अवस्था को प्राप्त करती है। प्रा.स्टेनली बॉबर (Stanly Bober) ने इस सन्दर्भ में लिखा है-"स्थैतिक विश्लेपण में कंवल इसकी व्याख्या की जाती है कि एक खास क्षण में सामयावस्था का निर्धारण कैसे होता है। वह केवल आर्थिक समायोजन के परिणमों से सम्बन्ध रखता है और उस मार्ग की व्याख्या नहीं करता, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था एक साम्य से दूसरे साम्य को प्राप्त करती है।"

स्थैतिक विधि इस दृष्टि से उपयोगी है कि इसके द्वारा एक जटिल घटना को सरल बनाकर उसके कार्य मूलक सम्बन्धों की सुविधा सं व्याख्या की जाती है। प्रो. सैम्युलसन ने इसके अर्थ और महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, "स्थैतिक का सम्बन्ध परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्धों द्वारा आर्थिक चरों के तात्कालिक और समकालिक अथवा कालातीत निधरारण से है। एक ऐंतिहासिक दृष्टि से परिवर्तनशील जगत् की भी व्याख्या, इसकी प्रत्येक परिवर्तनशील अवस्था को स्थैतिक साम्य की क्रमिक अवस्था मानकर स्थैतिक ढंग से की जा सकती है।" (Statics concern itself with the simultaneous and instantaneous or timeless determination of econmic varioables by mutually interdependent relations. Even a historically changing work may be treated statically, each or its changing positions may be treated as successive states of Statics equilibrium.")

स्थैतिक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेपताएँ- (i) स्थैतिक विश्लेपण का प्रमुख आधार सामय का विचार है। (ii) स्थैतिक अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था नहों होती यल्कि

प्रापन्तन होते हैं तथा इसको गति नियमित, समान तथा निफित 81
 एक समय रहित धारणा है तथा आर्थिक तत्वों का अध्यकन नि (iv) स्थैतिक आर्धिक किलेषणन किया जाता है। गतिशील या प्रावैगिक अर्थाशाइ की धारणा आधुनिक समय में अल्यन्त ही लोकप़िय है। (dynac economics) आयिक्थक प्राँीकिक परिवर्तन होता रहता है, वह स्थिति गतिरोल अभर्थशासास जहा उत्यादन की गति और दर में changes) तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वालें क्जनिस्तर परिवर्तनों (Continuous (Prof. Hicks) के अनुसार, "आर्थिक सिद्धान्त के उन तत्वों का अध्ययन करता है। प़ो. हिक्स है, जिनमें प्रत्योंक मात्रा का तिधिकरण आवश्यक है।" विभागों को गतिशोल अर्थशास्त्र कहते तात्पर्य आर्थिक सिद्धान्त के उस भाग से है, जिसमें ' हिकस ने गतिशोल अर्शव्यवस्था का है। इस परिभापा से गतिशील अर्धशास्त्र का क्षेम 'समय तत्व' का अधिक महत्व रहता (Harod) के अनुसार, गतिशोल अर्थशास्त का मत्ष अत्यन्त ही व्यापक हो जाता है। हैरोड वाले परिवर्तनों का अध्ययन" (Dynamic E ously changing economic data as against Economics, refers to the theory of continunomic data.) बोमोल (W.J. Boumol) के against the once-over changes of the ecoका अध्ययन पिछली और आगे की घटनाओं कुसार "गतिशोल अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं is the study of economic phenomen in को सम्बद करते हुए करता है।" (Dynamies events.") प्रो. शुम्पोटर (Schumpeter) के relation to Preceding and succeeding में प्रावैगिक कहते हैं, जब उसके द्वारा ऐसी आरिक "हम किसी सम्बन्ध की उस अवस्था से सम्बद्ध है।" इस प्रकार अलग-अलग मात्राओं, को जोड़ा जाता है जो दो कालों सम्बन्ध को प्रावेगिक सम्बन्ध कहा जा सकां में भिन्न-भिन्न मान रखने वाले चरों के जाने वाली मात्रा, यदि दूसरे समय में प्रचलित है। जसे-किसी एक समर में वस्तु की खरीदी कहा जाएगा। इस प्रकार आर्थिक प्रावैगिकी मूं समय के संदर्भ में देखा जाता है।

प्रो. जे. बी. क्लार्क (J.b. clark) के अनुसार, गतिशील अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-(i) जनसंख्या में वृद्धि होती है। (ii) पूँजी में वृद्धि होती है। (iii) उत्पादन के तरीकों में सुधार होता है। (iv) औद्योगिक संस्थाओं का रूप बदलता है तथा (v) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भी इसकी निम्न विशेषताएँ हैं-(i) गतिशील अर्थशास्त्र का आधार कल्पना न होकर वास्तविक तथ्य है। अतः इसके निष्कर्ष सत्य होते हैं। (ii) बहुत-सी आर्थिक समस्याओं का समाधान के इसी विश्लेषण में सम्भव है। (iii) यह केवल गतिशील या परिवर्तनशील परिस्थितियों का ही अध्ययन करता है। (iv) यह एक वैज्ञानिक अध्ययन विधि है, क्योंकि इसमें एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुँचने के लिए सम्पूर्ण मार्ग का अध्ययन करना पड़ता है। $(v)$ बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य निर्धारण का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र में ही सम्भव है। (vi) अल्पविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए गतिशील अर्थशास्त्रिक्रिक्यक्तिस्टिए.COM

## ALKA GUESS PAPER

तुलनात्मक स्थैतिक (Comparatice Statics) के अन्तर्गत दो स्थैतिक संतुलन की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसका महत्व इस बात में है कि इकसे द्वारा समय/क एक-दूसरे को आधार सामग़ी में परिवर्तनों से उत्पन्न नए रांतुलन को दिखाया जा सकता है। इस आधार पर यह पता लगाया जा सकता है, आधार सामग्री में परिवर्तन का क्या परिणाम होगा। जैसे-मान लिया जाए कि एक विशेष समय से माँग और पूर्ति संतुलित है तथा इनकी समानता एक संतुलन मूल्य को बताती है। यदि माँग और पूरि को निर्धारित करने वाले तत्वों में किसी एक में परिवर्तन हो तो माँग और पृर्ति में एक नए बिन्दु पर समानता स्थापित होगी तथा नए संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा।

व्यष्टि और समष्टि दोनों क्षेत्रों में प्रावैगिक सम्बन्धों के अनेक उदाहरण हैं। व्यप्टिगत प्रावैगिक (Micro Dynamics) जैसे बाजार पूर्ति का आचरण है। यदि एक निशिचत समय में वस्तु की आपूर्ति पूर्वकाल में प्रचलित पर निर्भर हो तो इन दोनों के सम्बन्ध को प्रावैगिक कहा जाएगा। इसी तरह समप्टि क्षेत्र में आय और उपभोग का सम्बन्ध है। एक निश्चित समय में समाज का कुल उपभोग, समाज की पूर्वकालिक आय पर निर्भर है, तो इन दोनों के बीच का सम्बन्ध प्रावैगिक होगा ।

इस प्रकार प्रावैगिक प्रणाली में परिवर्तन अंतर्जात होता है। इस पर बाह्य परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन की एक प्रक्रिया से स्वतः दूसरा परिवर्तन हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान आर्थिक विश्लेषण में गतिशील या प्रावैगिक अर्थशास्त्र का अधिक महत्व है।
Q. 16. किसी वस्तु के मूल्य में कमी के फलस्वरूप आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की व्याख्या कीजिए । (Discuss the income and substitution effects of a fall in
price.)

Or , मूल्य प्रभाव आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों का योग है।' व्याख्या कीजिए। (Price effect is the sum total of income and substitution effects. Explain.) Ans. परम्परागत माँग विश्लेषण (Traditional demand analysis) मुख्यतः दो बातों या मान्यताओं पर आधारित हैं-(i) एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है, जबकि अन्य स्थिति में उसकी माँग में वृद्धि होगी, क्योंकि उपभोक्ता सस्ती वस्तु $X$ को, अन्य वस्तुओं अर्थात् महँगी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन करेगा। इसे कीमत में परिवर्तन के है । पुन: उपभोक्ता की आय स्थिर मान्राitution effect of a change in price) कहा जाता effect of a change in price) कहा जाता है उपभोक्ता की वास्तविक आय (Income अन्तर्गत आय प्रभाव की उपेक्षा की है । है । मार्शल (Marshall) ने माँग विश्लेपण के हिक्स एवं एलेन (J.R.Hick

मान वर कुल प्रभाय (Total effect of a price change on demand) दो प्रकार का होता -(i) प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect) तथा (ii) आय प्रभाव (Income effect)। क्रिमत ग्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस समस्त प्रणान को मापता है, जो कि उस वस्तु की क्रय मात्रा पर पड़ता है । मूल्य प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उस समस्त प्रभाव को मापता है, जो कि उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर पड़ता है । मूल्य प्रभाव के अन्तर्गत वस्तुओं के केवल सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन होता है; आय में कोई क्षतिपूरक परिवर्तन (Compensating variation in income) नहीं होता जिससे कि उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक या कम संतोप प्राप्त करता है । जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता की संतुष्टि में भी परिवर्तन होता है । दूसरे शब्दों में, वस्तु के मूल्य के घटने पर उपभोक्ता का संतुलन एक ऊँचे तटस्थता वक्र पर होगा और यदि मूल्य बढ़ेगा तो उपभोक्ता का संतुलन नीचे तटस्थता वक्र पर होगा। इस प्रकार मूल्य प्रभाव यह बताता है कि वस्तु $X$ में मूल्य में परिवर्तन होने से उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई, उसकी मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, जबकि उपभोक्ता की आय, रूचियाँ अधिमान और अन्य वस्तु Y का मूल्य दिया हुआ हो । "The price effect indicates the way, the consumer's purchases of the good change when its price changes, given his income, tastes and preferences and the price of the other goods". इस प्रकार कहा जा सकता है कि कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की माँगी गयी मात्रा पर कुल प्रभाव को कीमत प्रभाव मापता है । (Price effect measures the 'total effect' of price change on the quantity demanded of a commodity by the consumer.)

कीमत प्रभाव निम्नलिखित मान्यताओं (Assumption) पर आधारित है-1. एक वस्तु $X$ की कीमत में परिवर्तन होता है, या मान लें कि घटता है। (ii) दूसरी वस्तु $Y$ की कीमत स्थिर रहता है। (iii) उपभोक्ता की मौद्रिक आय (Money income) स्थिर रहती है। (iv) वस्तु $X$ की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय (Real income) बढ़ती है। वास्तविक आय की वृद्धि को नष्ट नहीं किया जा सकता है अर्थात् आय में क्षतिपूर्ण परिवर्तन (Compensating Variation in income) नहीं होता है, तथा उपभोक्ता की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी होने दिया जाता है। कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की स्थिति खराब होती है।

इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है, तथा Y वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है और X वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है । यहाँ हम मान लेते हैं, कि वस्तु के मूल्य में कमी होती है। उपभाक्ता अपनी दी हुई आय में शुरू में $Y$ वस्तु की $O A$ मात्रा अथवा $X$ वस्तु की $O P$ मात्रा खरीद सकता है । अर्थात् शुरू की कीमत रेखा (Price line) AP रहता है। किन्तु $X$ वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता उसी दी तुई आय से $X$ वस्तु की अधिक मात्राएँ अर्थात्, $\mathrm{OP}_{\mathrm{L}}, \mathrm{OP}$ आदि खरीद सकता है। दूसरं शब्दों में, कीमत रेखा अब $A P_{1}, A P_{2}$ हो जाती है। अगर विभिन्न संतुलन बिन्दुओं अर्थात् $M, M_{1}$ तथा $\mathrm{M}_{2}$ को मिला दिया जाय तो एक रेखा बन जाती है, जिसें 'मूल्य उपभोग रेखा' (Price
consumption curve-Pcc) कहते हैं। मूल्य उपभोग रेखा यह बताती है, कि एक वस्तु $X$ की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के लिए उस वस्तु $X$ की माँग को प्रभावित करती है, जबकि दूसरी वस्तु $Y$ की कीमत तथा उपभोक्ता की द्रव्यिक आय स्थिर रहती है। दूसरे शब्दों में, कीमत उपभोग रेखा कीमत प्रभाव के रास्ते को बताती है। (Price consumption
 curve shows how the change in the price of one good BX affects the consumer's demand of X , price of the other good BY and his money income remain cnstant. In other words, price consumption curve traces the path of price effect.)मूल्य उपभोग रेखा $X$ वस्तु के मूल्य के परिवर्तन होने से उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं $X$ तथा Y के मूल्य प्रभाव को व्यक्त करती है, जबकि उपभोक्ता की आय, रुचि, अधिमान दिए हुए हों। दूसरे शब्दों में मूल्य उपभोग रेखा यह स्पष्ट करता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, अगर दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का मूल्य स्थिर और दूसरी का कम हो जाय तो उपभोक्ता की उस वस्तु की माँग या उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माँग पर मूल्य परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ता है, उसे मूल्य प्रभाव (Price
effect) कहते हैं।

वस्तुत: मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होती है । (Price effect is the combination or sum total of income and substitution effect.) निम्नलिखित कारणों से किसी वस्तु के मूल्य में कमी के कारण उसकी माँग बढ़ती है-

1. जब मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय (Real income) में वृद्धि होती है, जिसका एक भाग वह उस वस्तु पर खर्च करके अपना उपभोग बढ़ा सकता है। वह मूल्य में कमी का आय-प्रभाव (Income effect) है ।
2. जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है, तो उस वस्तु के उपभोग में उन सभी वस्तुओं की तुलना में वृद्धि की जाती है, जिसके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहता है। यह मूल्य में कमी प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution effect) है ।

स्पष्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी के फलस्वरूप उसकी माँग में वृद्धि का होना आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का परिणाम है। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता

## 


 का इतने रो भाल जाय प्रमान उया

 जबतांक्यान ग्नान का हुत परणन




X न्नु

 substitution effect."
 कीजिए I Explain the concept of Prodacer'sequItbriman with the help of Eqgal

## Prodoct curves

(Ex:2.2013)











 जा से।

 इस रक्म को केतल पूँची (Capital) उय ऊन (Labour) पर उनं करण है। पह





 -ो वह OB क्न की मत्र प्रान करता है। इसी त्रकार दी डलका करों सनी रम

को पूँजी पर खर्च करे तो उसे पूँजी की OA मात्रा प्राप्त होगी। यदि $A$ तथा $B$ को मिला दिया जाय तो साधन मूल्य रेखा तैयार होगी। यदि AB के विभिन्न बिन्दुओं से $O A$ तथा $O B$ दोनों पर कई लम्बत् रेखाएँ (Prependicuiars) खींची जाय तो पूंजी तथा श्रम के अनेक संयोग (Combinatios) बनेंगे, जिन्हें उत्पादक अपनी दी हुई रकम सं खरीद सकता है। परन्तु उत्पादन के लिए विभिन्न संयोगों में किस संयोग को चूने जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो,
 कठिन हो जाता है। इसके लिए उत्पादक को सम-उत्पाद मानचित्र (Iso product map) से सहायता मिलती है । चित्र द्वारा उत्पादक के सम-उत्पाद मानत्रित्र को दर्शाया जा सकता है:-

सम-उत्पाद मानचित्र $\mathrm{IQ}_{1}, \mathrm{IQ}_{2}$ तथा $\mathrm{IQ}_{3}$ तीन सम उत्पाद रेखाएँ है जो उत्पादन की क्रमशः 20,40 तथा 60 इकाइयों को बताती है। अत: उत्पादक किन सम-उत्पाद रेखा का चुनाव करंगा, इसके लिए साधन मूल्य रेखा की सहायता लेनी पड़ेगी।

किसी भी उत्पादक के लिए सबसे कम लागत तथा अधिकतम उत्पादन देने वाला संयोग उस बिन्दु पर होगा, जिस बिन्दु पर साधन मूल्य
 रेखा सम-उत्पाद रेखा को स्पर्श करेगा । (The point at which the factor price line or Iso cost line is tangent price line or Iso cost line is tangent to an Iso product line.) इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता
है -है-

चित्र में OX रेखा पर श्रम की मात्रा तथा OY रेखा पर पूँजी की मात्रा को दिखाया गया है। चित्र में साधन मूल्य रेखा (Factor price line) $A B$ सम उत्पाद रेखा Iso product curve) $I Q_{2}$ को $M$ बिन्दु पर स्पर्श करती है। अत: उत्पादक का संतुलन बिन्दु (producer's equilibrium point) M होगा तथा वह श्रम की OQ मात्रा तथा पूँजी का OR मात्रा का प्रयोग कर 40 इकाइयों का उत्पादन करेगा। इस बिन्दु पर साधनों की लागत न्यूनतम (Minimum) होगी तथा उत्पादन अधिकतम (Maximum) मात्रा में होगा। सम-उत्पाद रेखा $\mathrm{IQ}_{3}$ साध न मूल्य रेखा से ऊपरं हे जिसे उत्पादक प्राप्त नहीं
 कर सकता है। अत: वह $\mathrm{IQ}_{3}$ का चुनाव नहीं करेगा। पुन: उत्पादक सम-उत्पाद रेखा $\mathrm{IQ}_{1}$ का भी चुनाव नहीं कर करेगा, यद्यपि यह रेखा $P$ तथा $P$ बिन्दु के बीच साधन मूल्य रेखा के अन्दर पड़ती है। उत्पादक के लिए $P$ तथा $P$ शब्दों में, M बिन्दु पर सिथथत पूँजी और श्रम का संयोग उत्पादक के लिए आदर्श संयोग होगे

या संयोग पर उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकेगा।
समाह है, सम उत्पाद रेखा विश्लेषण के आधार पर उत्पादक उस बिन्दु पर संतुलन में होगा जिस बिन्दु पर साधन मूल्य रेखा किसी सम-उत्पाद रेखा को स्पर्श करेगां उत्पादक के मूलान के लिए निम्नलिखित शर्ते आवश्यक है :-
(i) दो साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की दर (Marginal Rate of Technical Substitution) उनके मूल्य के अनुपात (Price Ratio) के बराबर होती है।
(ii) साधन मूल्य रेखा तथा सम-उत्पाद रेखा का झुकाव एक ही होता है। (The factor line and the Iso product curve have the same slop.)
(iii) सम-उत्पाद रेखा मूल बिन्दु से उन्नतोदर (Convex) होती है ।
(iv) दोनों साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर घटती हुई, (Diminishing Marginal Rate of technical Substitution) होती है।

उपर्युक्त शर्तों का पूरा होने पर ही उत्पादक संतुलन की अवस्था में रहता है।

## QUESTION BANK

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2007

1. No. Objective के लिए पेज नं० 7 में देखें ।
2. तटस्थता वक्र रेखा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। एक उपभोक्ता तटस्थता वक्र रेखा विश्लेषण के मदद से किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है ?
3. कीमत माँग की लोच से आप क्या समझते हैं ? कीमत माँग की लोंच की गाप की विभिन्न विधियों का वर्णन करें ।
4. परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की आलोचनात्मक विश्लेपण प्रस्तुत करें ।
5. लागत रेखाएँ U आकार की क्यों होती है ? विश्लेपण करें।
6. मूल्य विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं ? मूल्य विभेदीकरण के अन्तर्गत मूल्य निर्धरण किस प्रकार होता है ?
7. वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें।
8. शूम्पीटर द्वारा प्रतिपादित लाभ के सिद्धान्त का आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें।
9. एक अर्थव्यवस्था में कल्याण बढ़ाने के पैरोटों के मानदंड का आलोवनात्मक विश्लेपण करें।
10. निम्नलिखित में से किन्हों दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
(a) Ricardian theory of Rent रिकार्डों का लगान सिद्धान्त
(b) Perfect Competition पूर्ण प्रतियोगिता
(c) Iso-guant Curve समोत्पाद वक्र
(d) Price Effect मूल्य प्रभाव।

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2008

1. No. Objective के लिए पेज नं० 9 में देखें।
2. व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अन्तर कीजिए एवं दोनों के बीच परस्पर सम्बन्ध दर्शाइए।
3. एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है ?
4. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्ंत फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए।
5. लगान के आधुनिक सिद्धान्त की विवेचना करें।
6. सम-डत्पाद वक्र को स्पष्ट करें तथा इसकी विशेष्या कताएँ।
7. प्रों नाइड के सिद्धान का आलांचनात्मक परीक्षण करें।
8. मारांल के उपभोक्ता की बचत की ध्रारण का आलांबनात्मक परोक्षन करें।
9. प्रतिप्टित कल्याणवादो अर्यरात्र्र का मूल्यांकन कीजिए।
10. उपयोंगिता एक क्रमवाचक विचार हैन कि गणनात्मक विचार। स्पष्ट करें।

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM. 2009

1. नीचे दिये गये विकल्यों में से सही उत्तर का चयन करे :
(i) सर्मप्टि अधंशास्त्र की निन्नलिखित में से कौन-सी लीमाएँ है ?
(a) सामूहिक अधंशात्त्रीय विरोंधाभास
(b) वैदांक्ति इकाइयों की घवहलनय
(c) (a) और
(b) दोनों
(d) इनमें सं कोंड़ं नहों
(ii) जब कुल उपयोगिता अधिक्रतम होती है, तब सीमान्त उपयोंगित! :
(a) धनात्मक
(b) ॠणात्मक
(c) शून्य
(d) उपरोक्त तीनों दग़ाएँ होंती हैं
(iii) सम-सोमान्त उपयोगिता के नियम के प्रतिपादक कौन थे ?
(a) माशंल
(b) गोंसेन
(c) रिकाडों
(d) जे. एस. मिल
(iv) किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से माँग में वृद्धि नहीं होती ?
(a) अंनिवार्य वस्तुयें
(b) आरामदायक वस्तुयें
(c) विलासिता की वस्तुयें
(d) इनमें से कोई नहों
(v) 'गिफिन वस्तुओं' के लिए कीमत मांग की लोच होंती है :
(a) ॠणात्मक
(b) धनात्मक
(c) शून्य
(d) इनमें कोई नहीं
(vi) उत्पादन फलन को व्यक्त करता है :
(a) $Q x=P x$
(b) $Q x=f(A, B, C, D)$
(c) $\mathrm{Qx}=\mathrm{Dx}$
(d) इनमें से कोई नहों
(vii) किसी स्थिति में फमं संतुलन में होता है ?
(a) $M R=M C$
(c) $\mathrm{MR}<\mathrm{MC}$
(b) $\mathrm{MR}>\mathrm{MC}$
(viii) लगान = ?
(d) $\mathrm{MR}=\mathrm{MC}=0$
(a) वास्तविक आय-हस्तान्तरित आय
(c) हस्तान्तरित आय
(b) वास्तविक आय + हस्तान्तरित आय
(ix) 'लाभ' के नव-प्रवर्तन सिद्धान्त के प्रतिपादे सोई नहीं
(a) जे. वी. क्लार्क
(c) कार्ल मार्स्स
(b) शुम्पोटर
$\begin{array}{ll}\text { (x) उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ } & \text { (d) वाकर }\end{array}$
(a) घटता जाता है.
(c) स्थिर रहता है
(b) बढ़ता जाता है
2. उदासीनता वक्र की परिभाषा दें $\quad$ (d) इनमें से कोई नहीं
3. परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्यास्ता वक्र की प्रमुख विशेषतायें क्या है ?

लागू होता है ?
4. एक फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति U आकार की क्यों होंती हैं ?
5. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तरंत एक उद्योग के संतुलन के लिए आवर्यक शतां क्या है ?
6. रिकांडों के लगान सिद्धांत का आलं ग्नात्मक व्याख्या करें ।
7. कीमत विभेद क्या है ?विभेदात्मक एकाधिकार के अन्तर्गत किस प्रकार कीपत का निर्भारण किया जाता है ?
8. एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार मजदूरी निर्धारति होती है ?
9. पैपंटो अनुकूलतम की महत्वपूर्ण मान्यतायें क्या है ? पैंटों के कल्याण मापदण्ड का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
10. निम्मलिखित में से किन्हीं दों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :
(a) व्यष्टि (सूक्ष्म) अर्थशास्त्र
(b) ऋण रेखायें
(c) उपभोक्ता की बचत
(d) नाइट के लाभ का सिद्धांत
T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2010

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) तटस्थता वक्र का एक गुण होता है मूल बिन्दु के उन्नतोदर होना
(b) उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन ।
(c). माँग की रेखाएँ साधारणतया नीचे की ओर वाईं तरफ झुकती है।
(d) एक तटस्थता वक्र रेखा एक समांन उपयोगिता देनेवाली .रेखा नहीं है।
(e) उत्पादन वृद्धि नियम मुख्यत: कृषि में लागू होता है।
(f) लगान का सिद्धान्त मार्शल से जुड़ा हुआ है ।
(g) एकाधिकार वस्तु की माँग की आड़ी लोच 1 है ।
(h) आभास-लगान ऱिकारों से सम्बन्धित है ।
(i) लाभ का नव-प्रवर्त्तन सिद्धान्त का प्रतिपादन क्लार्क द्वारा किया गया है।
(j) सर्वसममंत नियम पैंरोटो द्वारा प्रतिपादित है ।
2. समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अन्तर स्पष्ट करें ।

Differentiate between Micro and Macro Economics.
3. माँग की लोच से आप क्या समझते हैं ? इसे कैसे मापा ज़ा सकता है ?

What do you mean by elasticity of demand? How can it be measured ?
4. उपभोक्ता सन्तुलन विश्लेषण के उपयोगिता दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।

Explain the utilitarian approach to consumer's equilibrium analysis.
5. एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत-निर्धारण के शर्तों की व्याख्या कीजिए ? Discuss the conditions under which price is determined in monopoly.
6. शुम्पिटर के लाभ-सिद्धान्त की विवेचना कीजिए ।
discuss the Schumpeter's theory of Profit.
7. मार्शल के 'उपभोक्ता की बचत' के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

Critically examine the Marshall's concept of 'Consumer's surplus'.
8. सम-उत्पाद वक्र एवं इनकी विशेषताओं को स्पप्ट करें ।

Explain iso-product curve and its characteristics.
9. वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।

Examine the marginal productivity theory of distribution.
10. क्या कल्याण की माप सम्भव है ? स्पष्ट करें ।

Is it possible to measure welfare? Elucidate.

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2011

1. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करे :
(a) मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है ।
(b) किसी वस्तु में मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं ।
(c) उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार है ।
(d) अनिवार्य वस्तुओं की माँग प्राय लोचदार होती है ।
(e) श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है ।
(f) नाशवान वस्तुओं का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होता है।
(g) बाजार काल में माँग अहम भूमिका, अदा करती है।
(h) मौद्रिक मजदूरी नकद के रूप में दी जाती है।
(i) लाभ जोखिम वहन का पुरस्कार होता है ।
(j) वस्तु विनिमय प्रणाली सर्वश्रेष्ठ विनिमय प्रणाली है ।
2. "अर्थशास्त्र सीमितता तथा चुनाव का विज्ञान है।" व्याख्या कीजिए। "Economics is the Science of Scarcity and choice-making." Explain.
3. तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से आय, प्रतिस्थापन एवं मूल्य प्रभाव में अन्तर कीजिए। Distinguish among income, substitution and price effect with the help of indifference curve analysis.
4. सीमान्त आगम तथ औसत आगम वक्रों के सम्बन्ध की विवेचना करें । Discuss the relationship between marginal revenue and average revenue curves.
5. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण की विवेचना कीजिए ।

Discuss the determination of price under perfect competition.
6. किसी फर्म का औसत लागत वक्र $U$ आकार का क्यों होता है ? क्या औसत लागत वक्र के आकार पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है ?
Why is the everage cost curve of a firm $U$
7. उत्पादन ह्रास नियम की व्याख्या cost curve ? है ? Explain the law of diminishin। क्या यह सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता ? $\quad$ Does it hold good in agriculture alone
8. लगान के रिकार्डों सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। Critically analyse the Ricardian theory of rent.
9. नाइट के लाभ-सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

Examine critically the Knight's theory of profit.
10. कल्याण अर्थशास्त्र के परेटो के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। Examine critically Pareto's theory of Welfare Economics.

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM.,2012

## 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखें पेज नं. 11

2. आर्थिक स्थैतिक एवं आर्थिक प्रावैधिक की धारणा की व्याख्या कीजिए।

Explain the concept of economic statics and economic dynamics.
3. माँग की लोच क्या है ? माँग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। What is elasticity of demand? Discuss the various methods of measuring elasticity of demand.
4. एकाधिकार क्या है ? एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है?

What is Monopoly? How is price determined under monopoly.
5. तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की विवेचना कीजिए।

Discuss consumer's equilibrium with the help of indifference curves.
6. लगान के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Explain the modern theory of Rent.
7. मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए।

Discuss the determinations of modern theory of Wage.
8. परिवर्तनशील अनुपातं के नियम की व्याख्या कीजिए।

Explain the law of variable proportions.
9. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है ? Explain the equilibrium of the firm under Perfect Competition.
10. कल्याण अर्थशास्त्र के पीगू के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। Explain critically Pigou's theory of Welfare Economics.

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2013

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखें पेज नं. 12
2. व्यष्टि अर्थशाला क्या है? इसके क्षेत्र, महत्व तथा सीमाओं की विवेचना कीजिए। What is micro Economics? Explain its scope, Importance and limitation.
3. उदासीनतम वक्र की परिभाषा दें। उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। Define Indifference curves. Describe the main characteristics of Indifference curves.
4. उपभोक्ता की बचत धारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आर्थिक विश्लेषण में इसका क्या महत्व है ? Critically explain the concept of consumer's surplus. What is the significance of consumers surplus in Economic Analysis?
5. अल्पकालीन औसत कुल इकाई लागत वक्र की आकृति $U$ आकार का क्यों होती है।

Why the Short-Run Average Total Unit cost curve is 'U' Shaped?
6. समोत्पाद वक्रों की सहायता से आप उत्पादक संतुलन की व्याख्या कीजिए।

Explain the concept of Producer's equilibrium with the help of Equal Product curves.

## WWW.GRADESETTER.COM

## 92

 गयक्ता कीजिए। Dicuarthecondifion of Stor Ban and Long Ran equilitrium yo an induatry under perfert cumperition.
8. क्दिदों हो लगन समान की आलांभात्वद अाल्या कीजाए। Critically analose the Ricardan Theory of Rent

Discuse Schumperer's Intovation theory of profit
 Critically examine Paracols thenry of Wetare Edocmiss.

## TM. BHAGALPLRLNTVERSTTY, EXAM.. 2014


 संनलनकस्या ग्रण करने हैं I Explain how the consurner amins equalitrium in toms
 I What do you mean by Production Function ? Explain the Law of Variatic Propontions.
4. पूर्ग प्रतवोंगिता के अन्मंत किस क्रक्रा कीलत नियोंत्ता की जाती है ? How the price is desemined under Periest Comperition?
5. वितरण झ संमान उनादता सिद्धान का आलानलत्यक परंसम कीजिय।

Critically explain the marginal productitity theroy of dirsilisuine.
6. लगान को धर्युन सिद्धान की स्यात्रा कोजिए 1 किस प्रकार सापी साभनों की जास ज़ यद सिद्धान लगु किय माता है।
Explain the Modem Theory of Rettstom how it can be applisd to all fuctor incomes.

 "Wages under Periect Competition are equal to the marginal and average prodoctivity of laboun" Explain can collective bargaing affern mages?
8. लाम के औनिर्चतना वहन मिद्धान की क्याध्रा कीजाए।

Explain the Uncertainity-Bearing theory of Proft

Critically explain the Professor Pigou's Welfere Eoonomiss.
10. निम्नलिखित में से किन्दों दें पर हिमिनी लिद्ध :

Write notes on any two of the following :
(a) उपमांता को बचन condumer's Surplas
(d) लगान एक विभेदात्मक बचत है । Rent is a Differential Surplus.

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2015

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखें पेज नं. 13
2. What is Micro and Macro Economcs? Explain their importance and differentiate between them.
व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ? इनके महत्व को बतायें एवम् इनके बीच अन्तर को स्पष्ट करें ।
3. What do you mean by Elasticity of Demand ? How can it be measured ?

माँग की लोच से आप क्या समझते हैं ? इसे कैसे मापा जा सकता है ?
4. Critically explain the concept of 'consumer's Surplus'.
'उपभोक्ता की बचत' धारणा की आलोचनात्मक परीक्षण करें ।
ग्रकार
5. Distinguish among income, substitution and price effect with the help of indifference curve analy'sis. तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से आय, प्रतिस्थापन एवम् मूल्य प्रभाव में अन्तर स्पष्ट करें ।
6. Explain iso-product curve and its characteristics.

सम-उत्पाद वक्र एवम् इनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें ।
7. Why is the average cost curve of a firm U-shaped ? Does time bring any effect upon the shape of the average cost curve ?
किसी फर्म का औसत लागत वक्र U -आकार का क्यों होता है ? क्या औसत लागत वक्र के आकार पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है?
8. What is Monopoly? How price is determined under Monopoly?

एकाधिकार क्या है ? एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है?
9. Critically analysis the Ricardian Theory of Rent.

रिकार्डो के लगान सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें ।
10. Critically examine Pareto's Theory of Welfare Economics.

कल्याण अर्थशास्त्र. के पैरेटो के सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करें ।

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY,EXAM., 2016

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखें पेज नं. 13
2. Is the nature of economics related to Art or Science? Explain. अर्थशास्त्र की प्रकृति कला से सम्बन्धित है अथवा विज्ञान से ? उल्लेख करें ।
3. Explain the conditions of Consumer's Equilibrium with the help of Indifference Curve.
तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों का उल्लेख करें ।
4. Discuss the Law of Variable proportions.

परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विवेचना करें ।
5. Analyse the conditions of Firm's equilibrium under Perfect Competition. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत फर्म के संतुलन की शर्तों का विश्लेपण करें ।
6. Outline the Modern Theory of Rent.

लगान के आधुनिक सिद्धान्त का आकलन करें ।
7. Examine Knight's Theory of Profit.

नाइट के लाभ के सिद्धान्त का विश्लेपण करें ।
8. 'Is it possible to measure 'Welfare' ? Elucidate.

क्या 'कल्याण' की माप संभव है ? स्पष्ट करें ।
9. Discuss Marginal Productivity theory of distribution.

वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की विवेचना करें ।
10. Write short notes on any two of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखंं।
(a) Law of Demand (मांग का नियम
(b) Micro Economics (व्यष्टि अर्थशास्त्र)
(c) isoquant (समोत्पाद वक्र)
(d) Price Discrimination ( कीमत विभंद)

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2017

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए देखें पेज नं. 13
2. Define Micro ad Macro Economics. explain the importance and limitations of micro economics.
व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को परिभापित करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए ।
3. What do you mean by Elasticity of Demand? How can it be measured ?

माँग की लोच से आप क्या समझते हैं ? इसे कैसे मापा जा सकता है ?
4. Critically explain the concept of Consumer's Surplus. Discuss its significance in economic analysis.
उपभोक्ता की बचत अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण करें। आर्थिक विश्लेपण में इसके महत्व का वर्णन करें ।
5. Critically examine Pigou's welfare economics.

पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या करें ।
6. Explain the concept of producer's equilibrium with the help of iso-quants.

सम-उत्पाद वक्र की सहायतl से उत्पादक के संतुलन की व्याख्या करें ।
7. What is Monopoly? How price determined under Monopoly?

एकाधिकार क्या है? एकाधिकार के अन्तरंत मूल्य का निधारण किस प्रकार होता है?
8. Discuss Schumpeter's Innovation Theory of Profit. शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धान्त की विवंचना करें ।
9. Critically analyse the Ricardian Theory of Rent.

रिकाडों के लगान सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या करें ।
10. Write short notes on any two of the following.

निम्नलिखित में से किन्हों दो पर संक्षेप्त टिप्पणियाँ लिखें ।
(a) Indifference Curve ( तटस्थता वक्र)
(b) Perfect Competition (पूर्ण प्रतियोंगिता)
(c) Fixed and Variable Costs (स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत) (d) Wages ( मजदूरी)

## 

1. सरुपित प्य के लिए सेखे पोल को, 14




2. Crikioatby explain the magsinal prodnetivity theory of distribution.

\& How grive is determined unde perfied competition?
दुष पीलेकीित के अन्तर्गीत कित प्रकार कोमत निर्यारित की जाती है ?
a Criticalle eramine Parco's theory of Welharo L conomies,

3. Syphain the Moskem Theory of Rent. Show how it ean be applied to all factor incumes
हलं के आसुनिक सिद्धान की व्याख्या करें। किस प्रकार सभी साधनों की आय पर यह सिद्जना हागू किसा जाता है ?
S. Why are averise cost curtes generally ' $U$ ' shaped? Why are long period average chst curnes thatter".
औसज लागत इक सामन्यतः ' $U$ 'आकार के क्यों होते हैं ? तीर्षकालीग लागत वक्र अपेक्षाकृत फैले हुए क्यों होते हैं?
4. What is price discrimination ? How is price determined under discriminating monopoly" कीमत विषेद क्या है ? विभेदातक एकाधिकार के अन्तर्गत किस प्रकार कीमत का निर्घारण किया जाता है ?
5. निम्नलिखित में से किच्हों दो पर सोक्षेप्त टिप्पणी लिखें:
(a) Law of Demand माग का नियम (b)Average Revenme and Marginal Revenue औसत आगत एवं सीमान्त आगत (c) Isoquant Curve समोत्पाद वक्र (d) Problems of measuring 'welfare 'कल्याण' के मापन की समस्या।

## T.M. BHAGALPUR UNIVERSITY, EXAM., 2019

किन्हों पांच प़श्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या। अनिवार्य है ।

1. निम्नलिखित कथन 'सत्य' हैं या 'असत्य' लिखें :
(a) मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की अवधारणा के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता
है।
(b) मूल्य-विभेदीकरण पूर्ण प्रतियोगिता से संबोधित है।
(c) उपभोक्ता की बचत मांग के नियम पर आधारित है।
(d) जितना ऊँचा उदासीनता वक्र उतनी कम सन्तुष्टि।
(e) लाभ का अनिश्चितता सिद्धान्त शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित है।
(t) पीगू कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक हैं।
(g) अनुकूलतम फर्म न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म होती है।
(h) कुल लागत स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग है।
(i) आय-प्रभाव प्रतिस्थापन-प्रभाय मुख्य रूप से मूल्य प्रभाव का परिणाम है ।
(j) रिकाडं का लगान सिद्धान्त शास्त्रीय लगान सिद्धान्त के गाम सो ीी जाना जाता है।
2. What do you mean by Micro and Macro Economics? Explain the difference between the two.
गूर्व तथा व्यापक अर्थशास्त्र सं आप क्या समझंते हैं ? इन दोनां के बीच के अन्तर की व्याख्या कीजिए।
3. Discuss the main characteristics of Indifference Curve. उदारीनता वक्र की मुख्य विशेषताओं की वियेचना करें।
4. What is soquant" Explain producer's equilibrium with the help of isoquant. समांत्पाद वक्र क्या है ? समांत्पाद् वक्र की सहायता से उत्पादक के सन्तुलन की विवेचना कीजिए।
5. How price is determined under Monopoly?

एकाधिकार के अन्तर्गत किस प्रकार कीमत निर्भारित की जाती है ?
6. Examine critically Knight's theory of Profit.

नाईंट के लाभ सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करें।
7. Critically analyse the Classical Welfare Economics.

शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र का आलोचनात्मक विश्लेपण करें।
8. What do you mean by price elasticity of demand? Explain the factors which influence the clasticity of demand.
10. Write short notes on any two of the following:
(a) Marginal Productivity Theory of Distribution.

वितरण का सीमान्त उत्पादकता सिघन्त
(b) Consumer's Surplus उपभोक्ता की बचत
(c) Short-run Cost Curves अल्पकालीन लागत वक्र
(d) Pareto Optimality पैरेटो अनुकूलतम

## शिक्षक, अभिभावक एवं परीक्षार्था कहते हैं

 अलका गेस पेपए है स्सबसे पुराना
पिछले कई वर्षों से लगातार भागलपुर विश्वविद्यालय परीक्षा के विभिन्न विषयों में सर्वाधिक प्रश्न इसी गेस पेपर से पूछे गए हैं ।

पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा कें सबसे लोकप्रिय बं. - 1 गेस पेपर अलका णौस पेपए

## Special Features

- विद्वविध्रालय कै पूछे ठए पर्न (Question Bank) $\sigma$ हात-प्रतिर्टात प्रृृों के आने की संभावना - प्रह्नों के संक्षिप्त और स्पप्ट उत्तर - अनुशुणी प्राध्यापकों छुरा तैयाए - परीक्षोपयोगी गाईड़ेब्स


## Alka Publication <br> Patna-4 नख्कलौसेसावधान ₹ 80/-



अलका गोस पेपर खटीदने के पहले §DHologram Sticher में हाथी जरूट से देख लें।

