सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची
BIBLIOGRAPHY


Ayanger, Sri Niwas (1909)  Outlines of Indian Philosophy,
Varanasi, 1909.


Bragdon, C. (1933)  An Introduction to Yoga,
London, 1933.

Bramm, N.K. (1932)  The Philosophy of Hindu Sadhana,
Calcutta, 1932.


Chakraverti, S.C. (1935)  The Philosophy of the Upanishads,
Calcutta, 1935.


Das, A.C. (1921)  Rigvedic India, Calcutta, 1921.

Dasgupta, S.N. (1930)  A study of the yoga philosophy,
Calcutta, 1930.


Ghate (1926) The Vedant, Poona, 1926.


Hiriyanna (1932) Outlines of Indian Philosophy London.


Mishra, Umesh (1926) Conception of Matter according to Nyaya-Vaisheshic, Allahabad, 1926.


Prasad, J. (1928) Introduction to Indian Philosophy, Allahabad, 1928.


Ranadey (1926) Constructive Survey of Upanishadi Philosophy, Poona, 1926.


Sharma, Nagraj "The reason of Realism in Indian Philosophy, Madras.


* * * * * *
आयो, शानित प्रकाश [1961]
ईशварकुम्भ [1941]
उदयनाचर्य [1939]
उपाध्याय, गंगा प्रसाद [1944]
उपाध्याय, भरत सिंह [1956]
उपाध्याय, बलदेव [1942]
उमात्वाटी [1966]
उदयनाचर्य [1890]
एडवन्स, इवरन [1957]
वैरेल, वाचस्पति [1983]
गुप्तलाल सूरी [1905]
गोविन्दका, सत्यनारायण [1993]
गोविन्द, रामदास [1920]
चुटोपाध्याय, सतीश चन्द्र तथा धरेन्द्र मोहन दत्त [1954]
जैन, जगदीश चन्द्र [1954]
जैन, रतनलाल [1948]
जोशी, लक्षमण शास्त्री [1948]
दसोऱी, नंदलाल [1991]
दीवानचन्द्र [1956]
देवराज [1945]
देवराज [1941]
देवन [1956]
भगवानदास [1940]
मोहन, या [1990]
मलोय, मदन मोहन [1944]
मिथ्र, वाचस्पति [1917]
भारतीय तर्कशास्त्र, चारापति, 1961.
सांख्यकारिका, चारापति, 1941.
आत्मत्व विशेष, चारापति, 1939.
आत्मिकतावाद, प्रयाग, 1944.
बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग 1 व 2, कलकत्ता, 1956.
भारतीय दर्शन, चारापति 1942.
तत्वार्थचित्रम, पुण, 1966.
न्याय क्रियान्वयन, कलकत्ता, 1890.
दर्शन के उपयोग, चारापति, 1957.
भारतीय दर्शन, लोक भारतीय प्रकाशन 15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1.
पुरुषवर्तमान समुच्चय, कलकत्ता, 1905.
निर्मल धारा धर्म की, सत्य राहस्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली - 1.
वैज्ञानिक अन्द्रेत्वाद, चारापति 1920.
भारतीय तत्त्व धिन्तन, नई दिल्ली ।
आत्म रहस्य, नई दिल्ली, 1948.
हिन्दू धर्म साहित्य, बम्बई, 1948.
अध्याम: विशेष और धर्म, रामचंद्र बुक सेल्स [प्रकाशन], हरिद्वार ।
तत्वशास्त्र, लखनऊ 1956.
पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, नई दिल्ली ।
भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, इलाहाबाद ।
ईश्वर दर्शन, सारस [विहार], 1956.
दर्शन का प्रयोग, प्रयाग 1940.
तुलनात्मक धर्म—दर्शन, मोटीलाल बनारसीदास, चारापति ।
ईश्वर, गोरखपुर ।
सांख्यत्ववादकोश, चारापति ।
रामानुजाचार्य [1904]
बंसुरिपु [1958]
वर्मी, वद्य प्रकाश [1986]
.
वर्मी, वद्य प्रकाश [1995]

शंकराचार्य [1912]
शंकराचार्य [1940]
शामी, रामदतार [1936]
शामी, सुंदेव सिंह [1973]

शास्त्री, उदयबीर
सेवानन्द [1910]
सरस्वती, कृष्णनन्द [1959]
सरस्वती, आनन्द स्वामी [1953]
सरस्वती, दर्शननन्द [1937]
सांकृत्याणन्द, राहुल [1947]
सांकृत्याणन्द, राहुल [1936]
सांकृत्याणन्द, राहुल [1944]
सांकृत्याणन्द, राहुल [1947]
सिन्हा, हरेराम प्रसाद [1994]
हरेरामनन्द [1954]
हिंद, जॉन [1994]

किवेदी, राम नोबिन्द्र [1937]
किवेदी, राम. नोबिन्द्र [1923]

वेदांत प्रशीप, भाराणसी, 1904.
"समकालीन विश्लेषणात्मक धर्म दर्शन:" हिंदी माध्यम
कार्याचय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, माडल टाउन,
दिल्ली-9 .
धर्मदर्शन की मूल समस्यापूर्व: हिंदी माध्यम कार्याचय
निदेशालय, इं.ए./6, माडल टाउन, दिल्ली - 9
आलमबी, लखनऊ, 1912 .
सर्वदर्शन सिद्धांत संग्रह, प्रयाग 1940.
भारतीय दर्शन, लखनऊ, 1957.
धर्मदर्शन, बिहार हिंदी प्रत्य अकादमी, समैनन भवन,
पटना - 3 .

"संक्षिप्तदर्शन का दृष्टिहरू ।
दर्शन सार संग्रह, ग्वालियर ।
आत्मानून्त, होशियारपुर ।
तत्त्वज्ञान, दिल्ली ।
वेदांत दर्शन, बोरेली, 1937.
दर्शन विद्यावाह, इलाहाबाद, 1947.
दीर्घ निकाय, सारायथ, 1936.
बींद दर्शन, इलाहाबाद, 1944.
वेदांतिक भौतिकविद्याच, प्रयाग.
धर्म-दर्शन की रूपविधि, मोतीलाल बनसरसीदास, भाराणसी.
पात्राण गोयाज्ञ, लखनऊ ।
धर्म दर्शन, अनुभवदेव, राजेश कुमार सिंह [दिल्ली
विश्वविद्यालय], प्रेटिस हाल आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
नई दिल्ली - 1 .
ईश्वर सिद्धि, चुलतानगर.

* * * * *
परिशिष्ट
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>धारणिता अभावृति</th>
<th>अन्तरस्वास्थ्य</th>
<th>व्यक्तित्व</th>
<th>सामाजिक-आर्थिक स्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-</td>
<td>138</td>
<td>94</td>
<td>-2</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>115</td>
<td>53</td>
<td>+12</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>172</td>
<td>52</td>
<td>+2</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>123</td>
<td>81</td>
<td>+8</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>143</td>
<td>54</td>
<td>0</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>132</td>
<td>48</td>
<td>-12</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>142</td>
<td>64</td>
<td>-2</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>122</td>
<td>42</td>
<td>-12</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>143</td>
<td>44</td>
<td>-12</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>125</td>
<td>48</td>
<td>+2</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>132</td>
<td>47</td>
<td>+6</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>129</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>120</td>
<td>55</td>
<td>0</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>149</td>
<td>60</td>
<td>-2</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>144</td>
<td>50</td>
<td>-2</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>107</td>
<td>52</td>
<td>-10</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>122</td>
<td>42</td>
<td>-4</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>137</td>
<td>42</td>
<td>-2</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>130</td>
<td>54</td>
<td>-8</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>94</td>
<td>77</td>
<td>-2</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>96</td>
<td>42</td>
<td>+4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>101</td>
<td>52</td>
<td>-16</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>151</td>
<td>46</td>
<td>-6</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>130</td>
<td>49</td>
<td>+6</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>123</td>
<td>56</td>
<td>0</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता अभिलेखित</td>
<td>अन्वेषणवास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>108</td>
<td>45</td>
<td>-16</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>119</td>
<td>41</td>
<td>-6</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>127</td>
<td>51</td>
<td>-12</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>139</td>
<td>79</td>
<td>-12</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>153</td>
<td>60</td>
<td>+8</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>144</td>
<td>49</td>
<td>+12</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>121</td>
<td>73</td>
<td>-8</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>135</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>142</td>
<td>63</td>
<td>-18</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>139</td>
<td>64</td>
<td>-2</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>161</td>
<td>87</td>
<td>-10</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>119</td>
<td>53</td>
<td>+4</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>96</td>
<td>54</td>
<td>-6</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>103</td>
<td>50</td>
<td>-2</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>114</td>
<td>49</td>
<td>+2</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>78</td>
<td>53</td>
<td>-4</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>131</td>
<td>76</td>
<td>+6</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>136</td>
<td>57</td>
<td>-4</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>123</td>
<td>49</td>
<td>+6</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>135</td>
<td>77</td>
<td>-4</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>124</td>
<td>70</td>
<td>-4</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>131</td>
<td>84</td>
<td>-14</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>119</td>
<td>46</td>
<td>+4</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>143</td>
<td>86</td>
<td>0</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>110</td>
<td>65</td>
<td>-10</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारिकता</td>
<td>अभिवृद्धि</td>
<td>अन्वयिक वार्षिक</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>152</td>
<td>79</td>
<td>+14</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>123</td>
<td>43</td>
<td>+6</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>124</td>
<td>51</td>
<td>+12</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>150</td>
<td>46</td>
<td>-2</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>'145</td>
<td>55</td>
<td>0</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>135</td>
<td>86</td>
<td>-14</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>131</td>
<td>50</td>
<td>-2</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>123</td>
<td>67</td>
<td>-2</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>135</td>
<td>57</td>
<td>-2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>130</td>
<td>49</td>
<td>-10</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>128</td>
<td>56</td>
<td>+4</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>122</td>
<td>57</td>
<td>+16</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>113</td>
<td>45</td>
<td>+6</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>150</td>
<td>73</td>
<td>-2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>126</td>
<td>57</td>
<td>-28</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>138</td>
<td>44</td>
<td>-10</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>113</td>
<td>44</td>
<td>-18</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>141</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>109</td>
<td>58</td>
<td>-8</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>124</td>
<td>68</td>
<td>-6</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>92</td>
<td>46</td>
<td>+6</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>117</td>
<td>55</td>
<td>-2</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>118</td>
<td>67</td>
<td>0</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>134</td>
<td>51</td>
<td>-10</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>78</td>
<td>43</td>
<td>-11</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>थातिकारी अभिलेखित</td>
<td>अन्तर्विवाद</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>140</td>
<td>63</td>
<td>-2</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>131</td>
<td>63</td>
<td>+4</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>90</td>
<td>47</td>
<td>+2</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>112</td>
<td>71</td>
<td>0</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>149</td>
<td>93</td>
<td>-4</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>100</td>
<td>73</td>
<td>0</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>146</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>124</td>
<td>57</td>
<td>-24</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>83</td>
<td>60</td>
<td>+8</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>146</td>
<td>47</td>
<td>+4</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>128</td>
<td>59</td>
<td>+10</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>170</td>
<td>59</td>
<td>+4</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>118</td>
<td>55</td>
<td>+6</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>136</td>
<td>50</td>
<td>-10</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>124</td>
<td>79</td>
<td>-2</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>113</td>
<td>58</td>
<td>-8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>103</td>
<td>44</td>
<td>-12</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>147</td>
<td>57</td>
<td>+14</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>143</td>
<td>44</td>
<td>+2</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>150</td>
<td>57</td>
<td>0</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>150</td>
<td>65</td>
<td>+10</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>143</td>
<td>65</td>
<td>+6</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>117</td>
<td>48</td>
<td>-4</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>145</td>
<td>69</td>
<td>-4</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>126</td>
<td>86</td>
<td>+2</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता अभिवृत्ति</td>
<td>वन्यविवाह</td>
<td>व्यन्त्र</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------</td>
<td>------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>132</td>
<td>82</td>
<td>+2</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>145</td>
<td>45</td>
<td>+10</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>149</td>
<td>46</td>
<td>-4</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>142</td>
<td>45</td>
<td>+10</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>154</td>
<td>52</td>
<td>+2</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>151</td>
<td>49</td>
<td>+2</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>101</td>
<td>54</td>
<td>-12</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>137</td>
<td>57</td>
<td>0</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>119</td>
<td>47</td>
<td>-8</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>144</td>
<td>59</td>
<td>-4</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>113</td>
<td>83</td>
<td>+2</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>142</td>
<td>62</td>
<td>-8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>139</td>
<td>42</td>
<td>-4</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>149</td>
<td>48</td>
<td>-12</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>131</td>
<td>63</td>
<td>+8</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>137</td>
<td>48</td>
<td>+4</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>109</td>
<td>67</td>
<td>0</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>155</td>
<td>45</td>
<td>-8</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>146</td>
<td>59</td>
<td>+2</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>140</td>
<td>57</td>
<td>+8</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>141</td>
<td>49</td>
<td>+2</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>138</td>
<td>75</td>
<td>+18</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>129</td>
<td>72</td>
<td>+6</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>103</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>130</td>
<td>48</td>
<td>+2</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारिता अभिव्यक्ति</td>
<td>अन्तःविश्वास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>137</td>
<td>51</td>
<td>+2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>147</td>
<td>52</td>
<td>+14</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>142</td>
<td>49</td>
<td>-14</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>131</td>
<td>51</td>
<td>-10</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>140</td>
<td>52</td>
<td>+10</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>145</td>
<td>53</td>
<td>-8</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>152</td>
<td>84</td>
<td>0</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>107</td>
<td>63</td>
<td>-10</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>97</td>
<td>47</td>
<td>+2</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>125</td>
<td>51</td>
<td>+2</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>141</td>
<td>57</td>
<td>+4</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>134</td>
<td>57</td>
<td>0</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>122</td>
<td>85</td>
<td>+4</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>118</td>
<td>48</td>
<td>-4</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>131</td>
<td>44</td>
<td>-4</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>117</td>
<td>79</td>
<td>-2</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>138</td>
<td>70</td>
<td>+2</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>146</td>
<td>67</td>
<td>-2</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>149</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>130</td>
<td>44</td>
<td>+8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>154</td>
<td>47</td>
<td>-6</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>134</td>
<td>96</td>
<td>0</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>134</td>
<td>74</td>
<td>-2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>143</td>
<td>54</td>
<td>+8</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>152</td>
<td>67</td>
<td>+10</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता अभिव्यक्ति</td>
<td>अन्दरगृहशास्त्र</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>137</td>
<td>71</td>
<td>-14</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>141</td>
<td>46</td>
<td>-10</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>117</td>
<td>53</td>
<td>+6</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>128</td>
<td>59</td>
<td>-8</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>113</td>
<td>47</td>
<td>-2</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>145</td>
<td>79</td>
<td>-12</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>81</td>
<td>42</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>133</td>
<td>53</td>
<td>+8</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>102</td>
<td>42</td>
<td>-6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>0</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>137</td>
<td>58</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>128</td>
<td>51</td>
<td>+10</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>103</td>
<td>45</td>
<td>+2</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>132</td>
<td>53</td>
<td>-10</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>123</td>
<td>80</td>
<td>-6</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>122</td>
<td>84</td>
<td>0</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>126</td>
<td>47</td>
<td>-4</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>135</td>
<td>96</td>
<td>+8</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>125</td>
<td>78</td>
<td>+2</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>162</td>
<td>61</td>
<td>-10</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>138</td>
<td>46</td>
<td>-8</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>140</td>
<td>63</td>
<td>+8</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>150</td>
<td>73</td>
<td>0</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>135</td>
<td>87</td>
<td>-2</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>143</td>
<td>65</td>
<td>-8</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारिकता अभिवृद्धि</td>
<td>अनुविधानस</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>111</td>
<td>45</td>
<td>+4</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>126</td>
<td>62</td>
<td>-10</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>125</td>
<td>79</td>
<td>+4</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>135</td>
<td>43</td>
<td>-8</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>166</td>
<td>74</td>
<td>+8</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>130</td>
<td>65</td>
<td>+4</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>134</td>
<td>43</td>
<td>-8</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>138</td>
<td>55</td>
<td>-16</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>140</td>
<td>59</td>
<td>-10</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>129</td>
<td>68</td>
<td>-14</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>135</td>
<td>43</td>
<td>+2</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>135</td>
<td>53</td>
<td>+4</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>125</td>
<td>57</td>
<td>-4</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>119</td>
<td>43</td>
<td>+4</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>149</td>
<td>52</td>
<td>+2</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>138</td>
<td>42</td>
<td>+4</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>133</td>
<td>70</td>
<td>-10</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>113</td>
<td>45</td>
<td>-10</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>130</td>
<td>78</td>
<td>-8</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>131</td>
<td>44</td>
<td>-10</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>99</td>
<td>43</td>
<td>-12</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>125</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>123</td>
<td>44</td>
<td>-14</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>111</td>
<td>62</td>
<td>+8</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>149</td>
<td>49</td>
<td>-8</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता अभिव्यक्ति</td>
<td>अन्वयिकाव्य</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>135</td>
<td>65</td>
<td>-6</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>96</td>
<td>48</td>
<td>+16</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>109</td>
<td>47</td>
<td>+4</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>129</td>
<td>45</td>
<td>+4</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>143</td>
<td>88</td>
<td>0</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>136</td>
<td>75</td>
<td>-6</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>141</td>
<td>44</td>
<td>+2</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>127</td>
<td>48</td>
<td>-4</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>115</td>
<td>76</td>
<td>-16</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>138</td>
<td>61</td>
<td>-8</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>137</td>
<td>60</td>
<td>+14</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>129</td>
<td>61</td>
<td>+4</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>154</td>
<td>78</td>
<td>0</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>136</td>
<td>51</td>
<td>+12</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>148</td>
<td>53</td>
<td>-16</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>114</td>
<td>48</td>
<td>-2</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>127</td>
<td>45</td>
<td>-18</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>136'</td>
<td>48</td>
<td>0</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>143</td>
<td>50</td>
<td>-10</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>130</td>
<td>68</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>87</td>
<td>43</td>
<td>-8</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>148</td>
<td>99</td>
<td>-6</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>103</td>
<td>43</td>
<td>+4</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>74''</td>
<td>130</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>154</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>55</td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्राप्त मूल प्राप्तक N = 75

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक</th>
<th>धार्मिकता अभिव्यक्ति</th>
<th>अन्धीर्ष्टता</th>
<th>व्यक्तित्व</th>
<th>सामाजिक-आर्थिक स्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-</td>
<td>135</td>
<td>62</td>
<td>-14</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>106</td>
<td>51</td>
<td>-10</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>145</td>
<td>101</td>
<td>-10</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>120</td>
<td>68</td>
<td>-14</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>128</td>
<td>74</td>
<td>+6</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>130</td>
<td>66</td>
<td>0</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>127</td>
<td>68</td>
<td>+2</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>140</td>
<td>45</td>
<td>-2</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>138</td>
<td>47</td>
<td>+6</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>120</td>
<td>42</td>
<td>+2</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>127</td>
<td>71</td>
<td>0</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>118</td>
<td>90</td>
<td>+16</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>108</td>
<td>52</td>
<td>+4</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>133</td>
<td>72</td>
<td>+6</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>137</td>
<td>56</td>
<td>+6</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>99</td>
<td>73</td>
<td>+8</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>124</td>
<td>73</td>
<td>-6</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>138</td>
<td>38</td>
<td>-8</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>133</td>
<td>44</td>
<td>-4</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>118</td>
<td>94</td>
<td>-18</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>109</td>
<td>46</td>
<td>-2</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>136</td>
<td>70</td>
<td>+2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>134</td>
<td>81</td>
<td>+2</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>133</td>
<td>52</td>
<td>+8</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>130</td>
<td>86</td>
<td>+4</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>शारीरिकता अभिवृद्धि</td>
<td>अन्यविश्वास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>136</td>
<td>55</td>
<td>+8</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>113</td>
<td>52</td>
<td>+8</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>136</td>
<td>76</td>
<td>+4</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>148</td>
<td>87</td>
<td>-2</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>122</td>
<td>94</td>
<td>-2</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>143</td>
<td>55</td>
<td>+6</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>125</td>
<td>85</td>
<td>+4</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>125</td>
<td>75</td>
<td>-2</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>146</td>
<td>73</td>
<td>+8</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>111</td>
<td>53</td>
<td>-10</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>143</td>
<td>93</td>
<td>+16</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>145</td>
<td>57</td>
<td>-6</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>169</td>
<td>67</td>
<td>+2</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>141</td>
<td>48</td>
<td>+6</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>137</td>
<td>44</td>
<td>+4</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>139</td>
<td>46</td>
<td>+4</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>133</td>
<td>46</td>
<td>-8</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>131</td>
<td>48</td>
<td>-10</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>122</td>
<td>84</td>
<td>-4</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>130</td>
<td>46</td>
<td>-20</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>148</td>
<td>5</td>
<td>+10</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>122</td>
<td>51</td>
<td>+12</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>107</td>
<td>108</td>
<td>0</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>153</td>
<td>64</td>
<td>-4</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>127</td>
<td>59</td>
<td>0</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता वशिष्टता</td>
<td>अन्यविस्तार</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक रस्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>125</td>
<td>65</td>
<td>-4</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>139</td>
<td>45</td>
<td>+18</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>167</td>
<td>57</td>
<td>-4</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>153</td>
<td>55</td>
<td>+6</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>142</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>133</td>
<td>44</td>
<td>-16</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>123</td>
<td>64</td>
<td>-2</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>151</td>
<td>89</td>
<td>+4</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>136</td>
<td>82</td>
<td>-4</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>139</td>
<td>90</td>
<td>+4</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>135</td>
<td>59</td>
<td>+8</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>130</td>
<td>61</td>
<td>+6</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>154</td>
<td>52</td>
<td>-4</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>135</td>
<td>51</td>
<td>+4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>160</td>
<td>49</td>
<td>-2</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>152</td>
<td>52</td>
<td>+12</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>139</td>
<td>89</td>
<td>-2</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>117</td>
<td>63</td>
<td>-8</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>162</td>
<td>73</td>
<td>-12</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>135</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>130</td>
<td>49</td>
<td>+16</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>128</td>
<td>72</td>
<td>+6</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>123</td>
<td>61</td>
<td>-2</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>113</td>
<td>82</td>
<td>0</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>108</td>
<td>48</td>
<td>+2</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
स्तर मापनी से प्राप्त मूल फा० ता०-० विभाग N = 75

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रमाण</th>
<th>पारंपरिकता अभिवृद्धि</th>
<th>अन्यथा विभाग</th>
<th>व्यक्ति</th>
<th>सामाजिक-आर्थिक स्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-</td>
<td>153</td>
<td>49</td>
<td>-6</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>148</td>
<td>49</td>
<td>+2</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>138</td>
<td>50</td>
<td>+10</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>151</td>
<td>62</td>
<td>-4</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>155</td>
<td>46</td>
<td>+2</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>140</td>
<td>16</td>
<td>-2</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>138</td>
<td>46</td>
<td>-14</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>157</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>113</td>
<td>45</td>
<td>-2</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>147</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>158</td>
<td>46</td>
<td>-2</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>141</td>
<td>78</td>
<td>-2</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>147</td>
<td>46</td>
<td>-10</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>138</td>
<td>46</td>
<td>-10</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>131</td>
<td>64</td>
<td>-8</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>162</td>
<td>49</td>
<td>-8</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>119</td>
<td>65</td>
<td>+4</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>150</td>
<td>63</td>
<td>-2</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>130</td>
<td>42</td>
<td>-6</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>129</td>
<td>44</td>
<td>-10</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>133</td>
<td>56</td>
<td>-4</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>149</td>
<td>56</td>
<td>-8</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>153</td>
<td>42</td>
<td>-4</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>150</td>
<td>71</td>
<td>0</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>160</td>
<td>43</td>
<td>+10</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>यथाविषयता अभिवृद्धि</td>
<td>अनुवादप्रवास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>112</td>
<td>48</td>
<td>-8</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>140</td>
<td>49</td>
<td>-12</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>156</td>
<td>47</td>
<td>+8</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>150</td>
<td>59</td>
<td>-4</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>131</td>
<td>43</td>
<td>+10</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>151</td>
<td>52</td>
<td>0</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>150</td>
<td>53</td>
<td>+2</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>150</td>
<td>53</td>
<td>+10</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>146</td>
<td>53</td>
<td>-4</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>153</td>
<td>46</td>
<td>+2</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>149</td>
<td>49</td>
<td>-8</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>112</td>
<td>44</td>
<td>-12</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>146</td>
<td>41</td>
<td>-17</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>152</td>
<td>52</td>
<td>+6</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>146</td>
<td>44</td>
<td>-14</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>155</td>
<td>58</td>
<td>+12</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>154</td>
<td>42</td>
<td>0</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>147</td>
<td>46</td>
<td>-4</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>126</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>116</td>
<td>45</td>
<td>-10</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>153</td>
<td>43</td>
<td>+4</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>142</td>
<td>46</td>
<td>-12</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>136</td>
<td>44</td>
<td>+2</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>121</td>
<td>44</td>
<td>-6</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>147</td>
<td>44</td>
<td>-12</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारणकाल अभिवृद्धि</td>
<td>अन्तर्प्रवास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>148</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>143</td>
<td>52</td>
<td>-2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>155</td>
<td>51</td>
<td>-14</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>156</td>
<td>51</td>
<td>0</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>144</td>
<td>51</td>
<td>+10</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>142</td>
<td>42</td>
<td>-14</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>159</td>
<td>51</td>
<td>+2</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>154</td>
<td>42</td>
<td>-8</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>128</td>
<td>70</td>
<td>-8</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>137</td>
<td>46</td>
<td>-8</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>144</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>129</td>
<td>72</td>
<td>-8</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>148</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>152</td>
<td>64</td>
<td>+6</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>98</td>
<td>52</td>
<td>+4</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>145</td>
<td>55</td>
<td>-2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>147</td>
<td>80</td>
<td>-8</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>146</td>
<td>59</td>
<td>-12</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>137</td>
<td>55</td>
<td>-14</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>136</td>
<td>42</td>
<td>-10</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>127</td>
<td>43</td>
<td>-6</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>154</td>
<td>42</td>
<td>-4</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>131</td>
<td>54</td>
<td>+10</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>127</td>
<td>42</td>
<td>-26</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>129</td>
<td>60</td>
<td>-2</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारिता अभिवृत्ति</td>
<td>अन्तरविकाश</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>138</td>
<td>46</td>
<td>+2</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>138</td>
<td>45</td>
<td>+4</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>149</td>
<td>47</td>
<td>+20</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>102</td>
<td>48</td>
<td>+18</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>152</td>
<td>45</td>
<td>-10</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>150</td>
<td>53</td>
<td>+6</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>105</td>
<td>49</td>
<td>+8</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>149</td>
<td>50</td>
<td>+6</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>146</td>
<td>46</td>
<td>-8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>121</td>
<td>94</td>
<td>0</td>
<td>225</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>120</td>
<td>93</td>
<td>+2</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>138</td>
<td>47</td>
<td>-12</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>153</td>
<td>79</td>
<td>-10</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>135</td>
<td>45</td>
<td>+8</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>163</td>
<td>45</td>
<td>+8</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>138</td>
<td>54</td>
<td>+4</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>139</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>143</td>
<td>48</td>
<td>-16</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>134</td>
<td>47</td>
<td>0</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>136</td>
<td>60</td>
<td>+4</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>164</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>130</td>
<td>45</td>
<td>-8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>158</td>
<td>47</td>
<td>-2</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>165</td>
<td>64</td>
<td>-8</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>157</td>
<td>66</td>
<td>-10</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धारणकाल</td>
<td>अभिवृद्धि</td>
<td>अनुचित</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>160</td>
<td>49</td>
<td>+2</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>147</td>
<td>47</td>
<td>-2</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>161</td>
<td>51</td>
<td>+8</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>124</td>
<td>51</td>
<td>-4</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>126</td>
<td>73</td>
<td>-2</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>128</td>
<td>58</td>
<td>-6</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>146</td>
<td>42</td>
<td>+4</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>146</td>
<td>42</td>
<td>0</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>127</td>
<td>54</td>
<td>+6</td>
<td>225</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>162</td>
<td>52</td>
<td>+6</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>146</td>
<td>48</td>
<td>+4</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>109</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>118</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>128</td>
<td>50</td>
<td>-6</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>143</td>
<td>52</td>
<td>0</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>145</td>
<td>48</td>
<td>+4</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>134</td>
<td>44</td>
<td>0</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>117</td>
<td>45</td>
<td>-6</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>147</td>
<td>43</td>
<td>-4</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>130</td>
<td>80</td>
<td>+4</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>88</td>
<td>43</td>
<td>+2</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>129</td>
<td>71</td>
<td>-10</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>134</td>
<td>62</td>
<td>-2</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>136</td>
<td>69</td>
<td>+6</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>137</td>
<td>51</td>
<td>+2</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धार्मिकता अभिवृद्धि</td>
<td>अन्तर्रिकाय</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-राष्ट्रीय स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>50</td>
<td>83</td>
<td>-12</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>135</td>
<td>68</td>
<td>+10</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>69</td>
<td>81</td>
<td>-8</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>112</td>
<td>51</td>
<td>-8</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>121</td>
<td>62</td>
<td>-10</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>136</td>
<td>56</td>
<td>+6</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>73</td>
<td>49</td>
<td>-2</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>118</td>
<td>79</td>
<td>-14</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>155</td>
<td>46</td>
<td>+8</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>141</td>
<td>57</td>
<td>+10</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>133</td>
<td>50</td>
<td>+8</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>138</td>
<td>62</td>
<td>+6</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>136</td>
<td>45</td>
<td>+2</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>127</td>
<td>50</td>
<td>+4</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>157</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>157</td>
<td>41</td>
<td>-8</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>30</td>
<td>78</td>
<td>+2</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>152</td>
<td>43</td>
<td>+2</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>139</td>
<td>70</td>
<td>-6</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>149</td>
<td>81</td>
<td>+4</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>149</td>
<td>70</td>
<td>+10</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>139</td>
<td>50</td>
<td>+20</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>121</td>
<td>71</td>
<td>+18</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>144</td>
<td>84</td>
<td>+2</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>131</td>
<td>56</td>
<td>+2</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>धातिकता अभिव्यक्ति</td>
<td>अक्षरप्राप्ति</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-</td>
<td>165</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>2-</td>
<td>130</td>
<td>85</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>3-</td>
<td>151</td>
<td>42</td>
<td>-6</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>4-</td>
<td>153</td>
<td>42</td>
<td>+2</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>5-</td>
<td>127</td>
<td>62</td>
<td>-4</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>6-</td>
<td>155</td>
<td>46</td>
<td>-16</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>7-</td>
<td>146</td>
<td>88</td>
<td>-6</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>197</td>
<td>52</td>
<td>+6</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>9-</td>
<td>125</td>
<td>53</td>
<td>-16</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>10-</td>
<td>157</td>
<td>73</td>
<td>+2</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>11-</td>
<td>131</td>
<td>46</td>
<td>+2</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>12-</td>
<td>138</td>
<td>46</td>
<td>-2</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>13-</td>
<td>129</td>
<td>76</td>
<td>+8</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>14-</td>
<td>146</td>
<td>50</td>
<td>+4</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>15-</td>
<td>148</td>
<td>48</td>
<td>-2</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>16-</td>
<td>113</td>
<td>43</td>
<td>+2</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>17-</td>
<td>134</td>
<td>56</td>
<td>-17</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>18-</td>
<td>140</td>
<td>53</td>
<td>-14</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>19-</td>
<td>138</td>
<td>69</td>
<td>-8</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>20-</td>
<td>135</td>
<td>50</td>
<td>+4</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>21-</td>
<td>125</td>
<td>74</td>
<td>0</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>22-</td>
<td>149</td>
<td>63</td>
<td>+6</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>23-</td>
<td>143</td>
<td>80</td>
<td>-10</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>24-</td>
<td>137</td>
<td>46</td>
<td>-6</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>25-</td>
<td>160</td>
<td>64</td>
<td>-8</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रमांक</td>
<td>तथ्यिकता अभिव्यक्ति</td>
<td>अनुसूचितार्थ</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>26-</td>
<td>94</td>
<td>43</td>
<td>-2</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>124</td>
<td>42</td>
<td>+2</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>134</td>
<td>47</td>
<td>+14</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>160</td>
<td>46</td>
<td>+4</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>106</td>
<td>76</td>
<td>+2</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>139</td>
<td>46</td>
<td>-2</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>150</td>
<td>49</td>
<td>-8</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>112</td>
<td>57</td>
<td>-2</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>151</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>132</td>
<td>47</td>
<td>-10</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>146</td>
<td>56</td>
<td>-12</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>145</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>88</td>
<td>43</td>
<td>+8</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>137</td>
<td>83</td>
<td>-16</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>128</td>
<td>47</td>
<td>+2</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>146</td>
<td>55</td>
<td>+8</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>143</td>
<td>47</td>
<td>-2</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>142</td>
<td>51</td>
<td>-10</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>160</td>
<td>45</td>
<td>+4</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>147</td>
<td>72</td>
<td>-6</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>148</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>158</td>
<td>44</td>
<td>-6</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>147</td>
<td>46</td>
<td>-14</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>137</td>
<td>54</td>
<td>+2</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>131</td>
<td>44</td>
<td>+2</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>क्रांतिक</td>
<td>शासनकाल अभिलेख</td>
<td>कठिनाईमाप</td>
<td>व्यक्तिपत्ति</td>
<td>सामाजिक-शासन स्तर</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>137</td>
<td>52</td>
<td>0</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>154</td>
<td>44</td>
<td>-6</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>141</td>
<td>42</td>
<td>-16</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>150</td>
<td>42</td>
<td>+2</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>149</td>
<td>48</td>
<td>+8</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>158</td>
<td>47</td>
<td>-6</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>153</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>130</td>
<td>46</td>
<td>-10</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>136</td>
<td>43</td>
<td>+6</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>131</td>
<td>43</td>
<td>-4</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>149</td>
<td>42</td>
<td>+2</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>133</td>
<td>84</td>
<td>-8</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>133</td>
<td>101</td>
<td>+24</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>128</td>
<td>45</td>
<td>-4</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>87</td>
<td>44</td>
<td>-4</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>137</td>
<td>48</td>
<td>-8</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>92</td>
<td>66</td>
<td>-12</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>116</td>
<td>79</td>
<td>-6</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>134</td>
<td>71</td>
<td>-4</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>138</td>
<td>94</td>
<td>-4</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>146</td>
<td>62</td>
<td>-4</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>143</td>
<td>44</td>
<td>-8</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>124</td>
<td>47</td>
<td>+12</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>137</td>
<td>60</td>
<td>+12</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>139</td>
<td>55</td>
<td>-4</td>
<td>117</td>
</tr>
</tbody>
</table>
क्रमक | वापसीकता अभिवृद्धि | अन्यविवाह | व्यक्तित्व | सामाजिक-अर्थीक रंग
-----|----------------|------------|----------|----------------|
1-   | 135            | 42         | +10      | 72             |
2-   | 148            | 44         | +12      | 59             |
3-   | 145            | 75         | 0        | 68             |
4-   | 85             | 86         | 0        | 74             |
5-   | 133            | 45         | +8       | 88             |
6-   | 151            | 66         | +6       | 94             |
7-   | 143            | 81         | -6       | 58             |
8-   | 117            | 52         | -4       | 98             |
9-   | 126            | 49         | +4       | 115            |
10-  | 113            | 46         | 0        | 56             |
11-  | 109            | 51         | -6       | 58             |
12-  | 88             | 46         | -6       | 56             |
13-  | 139            | 84         | -10      | 102            |
14-  | 139            | 76         | -10      | 82             |
15-  | 56             | 67         | -8       | 58             |
16-  | 58             | 66         | 0        | 59             |
17-  | 143            | 49         | -8       | 122            |
18-  | 143            | 60         | +6       | 72             |
19-  | 105            | 73         | -2       | 62             |
20-  | 138            | 70         | -12      | 118            |
21-  | 128            | 77         | +2       | 75             |
22-  | 134            | 46         | +6       | 82             |
23-  | 124            | 61         | -12      | 96             |
24-  | 116            | 55         | -8       | 103            |
25-  | 133            | 75         | -10      | 65             |
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>धारिकता</th>
<th>अभिवृद्धि</th>
<th>अनुचिन्तनाः</th>
<th>व्यक्तित्व</th>
<th>सामाजिक-आर्थिक स्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26-</td>
<td>143</td>
<td>47</td>
<td>-8</td>
<td>64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27-</td>
<td>136</td>
<td>56</td>
<td>-4</td>
<td>57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28-</td>
<td>137</td>
<td>54</td>
<td>0</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29-</td>
<td>142</td>
<td>52</td>
<td>+16</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30-</td>
<td>124</td>
<td>54</td>
<td>-8</td>
<td>89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31-</td>
<td>120</td>
<td>59</td>
<td>+10</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32-</td>
<td>121</td>
<td>48</td>
<td>-8</td>
<td>84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33-</td>
<td>131</td>
<td>57</td>
<td>+2</td>
<td>121</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34-</td>
<td>134</td>
<td>47</td>
<td>-8</td>
<td>96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35-</td>
<td>142</td>
<td>46</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36-</td>
<td>138</td>
<td>55</td>
<td>-17</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37-</td>
<td>113</td>
<td>61</td>
<td>0</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38-</td>
<td>123</td>
<td>50</td>
<td>-10</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39-</td>
<td>110</td>
<td>55</td>
<td>-16</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40-</td>
<td>137</td>
<td>70</td>
<td>+2</td>
<td>68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41-</td>
<td>139</td>
<td>48</td>
<td>-14</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42-</td>
<td>103</td>
<td>47</td>
<td>-10</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43-</td>
<td>144</td>
<td>76</td>
<td>+2</td>
<td>86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44-</td>
<td>150</td>
<td>78</td>
<td>+4</td>
<td>124</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45-</td>
<td>141</td>
<td>46</td>
<td>+10</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46-</td>
<td>137</td>
<td>79</td>
<td>-4</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47-</td>
<td>124</td>
<td>49</td>
<td>-4</td>
<td>55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48-</td>
<td>125</td>
<td>52</td>
<td>+6</td>
<td>96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49-</td>
<td>103</td>
<td>52</td>
<td>-12</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50-</td>
<td>138</td>
<td>88</td>
<td>-6</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रारंभ</td>
<td>धारितिकता अभिवृद्धि</td>
<td>अन्धविवास</td>
<td>व्यक्तित्व</td>
<td>सामाजिक-आर्थिक स्तर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51-</td>
<td>139</td>
<td>50</td>
<td>+4</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52-</td>
<td>113</td>
<td>47</td>
<td>+2</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53-</td>
<td>138</td>
<td>66</td>
<td>-8</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54-</td>
<td>100</td>
<td>67</td>
<td>+2</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55-</td>
<td>140</td>
<td>48</td>
<td>+6</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56-</td>
<td>118</td>
<td>78</td>
<td>-6</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57-</td>
<td>135</td>
<td>44</td>
<td>+10</td>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58-</td>
<td>117</td>
<td>44</td>
<td>-2</td>
<td>82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59-</td>
<td>137</td>
<td>56</td>
<td>-2</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60-</td>
<td>131</td>
<td>46</td>
<td>-14</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61-</td>
<td>85</td>
<td>57</td>
<td>0</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62-</td>
<td>114</td>
<td>52</td>
<td>+4</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63-</td>
<td>107</td>
<td>71</td>
<td>+6</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64-</td>
<td>127</td>
<td>77</td>
<td>-6</td>
<td>84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65-</td>
<td>147</td>
<td>78</td>
<td>-4</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66-</td>
<td>143</td>
<td>56</td>
<td>+6</td>
<td>75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67-</td>
<td>113</td>
<td>82</td>
<td>-2</td>
<td>122</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68-</td>
<td>83</td>
<td>62</td>
<td>-8</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69-</td>
<td>140</td>
<td>78</td>
<td>-4</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70-</td>
<td>116</td>
<td>47</td>
<td>0</td>
<td>103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71-</td>
<td>117</td>
<td>57</td>
<td>+6</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72-</td>
<td>158</td>
<td>44</td>
<td>+6</td>
<td>101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73-</td>
<td>137</td>
<td>47</td>
<td>-6</td>
<td>57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74-</td>
<td>146</td>
<td>56</td>
<td>+2</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75-</td>
<td>108</td>
<td>82</td>
<td>+6</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
RELIGIOSITY SCALE
(Hindi Version)

Constructed and Standardized by

L. I. BHUSHAN
Reader
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
BHAGALPUR UNIVERSITY
BHAGALPUR-7

Sl. No. __________
Score. __________

National Psychologica Corporation
Labh Chand Market, Raja Mandi, Agra—2

Copyright © 1971 by National Psychological Corporation. Raja Mandi, AGRA-2 All rights reserved. The reproduction of any part is a violation of the Copyright Act.
विश्वास

पेशा

प्रेम

जाति

पुष्प/रसी (किसी एक को खाये हैं) अंगत माहूर आय?

अग्र शहर में रहते हैं या देहात में?

शहर/देहात में कितने वर्षों से रहते हैं?

लारीख

निदेशन

आप के पुर्ण जीवन के भव्यार और दर्शन से सम्बन्धित कुछ बान्ध वाय दिये गये हैं। प्रश्न वाय के विचार से कुछ लोग सहमत या असहमत हो गए हैं। आप ध्यान से हृद वाय को पूछे और देखे कि आप उन्होंने सहमत हैं या असहमत। आपकी सुविधा के लिए प्रश्न वाय के सामने 5—‘विल्कुल सहमत’, 4—‘सहमत’, 3—‘कहीं नहीं सफल’, 2—‘असहमत’ या 1—‘विल्कुल असहमत’ वे निच उच्च दिये हुए हैं। आपके विचार से इनमें से जो उत्तर सवसे अधिक उपयुक्त हों उसको कम संख्या के घेरे दें। मान सेवे वाय है—‘ईश्वर सबे यशस्विन है!’। यदि आप इससे विल्कुल सहमत हैं तो वाय के सामने ‘विल्कुल सहमत’, यानी (5) को घेरे दें।
शब्द (क्रम)

1. आत्मा ईश्वर का एक अंश है।
2. ईश्वर ने हमें दुःखों की सेवा करने के लिए पैदा किया है।
3. ज्यादा ज्यादा धर्म की हानि और अधर्म की हानि होती है तब-तब ईश्वर अवलोकन लेते हैं अवस्था अपने हृदयों को नैसर्गिक है।
4. परमार्थ का दृष्टि करना पाप है।
5. हमें उनकी प्रवद्धा करने चाहिए जो धर्म पर हड़ता है।
6. यह सत्ता बात को सुनकर दुःख होता है कि मनुष्य का भाव ईश्वर के द्वार में है।
7. विनाश स्वतंत्र ईश्वर का प्रिय पान होता है।
8. यह ग्रंथ के वेकाल और कष्टकाल हैं कि पृथ्वी के बाद से अरपान जीवित रहती है।
9. दुनिया का अस्तित्व शास्त्र-बल पर नहीं, तरह और व्यक्ति पर निर्भर है।
10. ईश्वर में यही विश्वास करते हैं जिनमें आत्मा-विश्वास योग कमी होती है।
11. हमें धर्म पर करने से मन बड़ी संपत्ति रहता है।
12. हमें चाहिए की अपना सर्वोत्तम ईश्वर की अवधि कर दें।
13. ईश्वर-पूजन मान ढोंग है।
14. मानव शास्त्र की मालाई करने से व्यक्ति ईश्वर के निष्ठापवीत है।
15. धार्मिक स्थलों पर जाने से मन पवित्र हो जाता है।
16. धर्म और नरक कहीं नहीं है।
17. इस संसार को चलाने वाला केवल एक माता ईश्वर है।
18. यह कौन मनुष्य अपनी निन्दा सहन लेता है तो जो समस्या बाहर है जो उससे शरीर जगत पर अवधि प्रसंस्कर्त कर ले है।
19. बहु कायर है जो पाप से हरता है।
20. ईश्वर की इज्दा के तिन में एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
21. सोध के लिए सांसारिक सुख का रघुन करना मूलतय है।
22. हर व्यक्ति मन को पवित्र कर ईश्वर को देख सकता है।
    अपना उसका अनुभव कर सकता है।
23. ईश्वर का विरोध घरी मानव का सच्चार मिल नहीं हृदय।
24. व्यक्ति की गुण समूह ईश्वर की वधा का ही फल है।
25. जो रस्म परवर्पर से अनुरक्ति रखती है वह ढोर कष्ट को
    सहनी होती है।
26. सांसारिक कष्टों से मुक्ति का एक मात्र साधन है ईश्वर
    की उपासना।
27. ईश्वर समंथो सारे विचार मन को उपज है।
28. ऐसे व्यक्ति से मिलकर बड़ा हुआ है जो अपने
    माता-पिता की दुःख नहीं करता।
29. पूर्णजीवन एक कोरी कल्पना है।
30. जीव-हृदय महा पाप है।
31. इस व्यक्तिगत शारीरिक तीव्रता के सम्बन्ध में विचार करना
    बेबाक है।
32. प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रभावित होकर सभी कार्य
    करते हैं।
33. ईश्वर की उपासना में ही सच्चा आनन्द है।
34. प्रयास या प्रयत्न की तुलना में प्राप्ति के हार है।
35. कोई व्यक्ति धर्म के विरोध भी अवश्य खास जीवन ग्रिहा
    सकता है।
36. यह संसार माया और भगवान है केवल ईश्वर सर्व है।
निम्न विवरण दीजिएः

नाम..................................................
खाता................................................
शैक्षिक स्तर....................................
शामील/वहुतरा.................................
बाधि..................................................

निदेशः
आपके पृष्ठों में प्रत्येक क्षण के तीन सम्बन्धित उत्तर दिए गए हैं। आप जिस उत्तर से सहमत हों उसके पंक्ति को मार्ग (✓) से घेरे दीजिए।

प्राप्तांक....................... ध्वनि......................

National
PSYCHOLOGICAL CORPORATION
4630 KACHERI GHAT, AGRA - 282 004 (INDIA)

© 1988
२—आप आचरण कार्य से कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में सामने वाले बिल्ली रास्ता काट जाये तो आप क्या करेंगे?
   (१) कुछ देर ठहर कर आगे जाओगा।
   (२) उस मार्ग से फिर नहीं जाओगा।
   (३) उसकी उपेक्षा कर बागे चला जाओगा।

३—आपकी हांड की हुपेली यदि बुजलाये हो आप इसका क्या अर्थ समझेंगे?
   (१) अनायास धन मिलने की आशा है।
   (२) इससे कुछ नहीं होता।
   (३) किसी भिन्न के आते की समावशा है।

४—पृथ्वी का निवास कहे जाने वाले 'झाड़' के पास से यदि आपको रान्त्र को निकलना पड़े तो आप क्या करेंगे?
   (१) ऐसे ज्वाळ पर वापस नहीं निकलते।
   (२) कोई साफ़ में हो तो निकल जायेंगे।
   (३) यदि किसी बड़े निकल जायेंगे।

५—ऐसा बहाव जाता है कि शुक्लत्वर की रान्त्र को की गई कोई महत्वपूर्ण बात करते पर पूरी नहीं होती, यदि कोई आपसे शुक्लत्वर रान्त्र को महत्वपूर्ण बात करता चाहे तो आप क्या करेंगे?
   (१) शुक्लत्वर की रान्त्र को कोई महत्वपूर्ण बात नहीं करे।
   (२) इस बात पर वि-वि-वि न कर महत्वपूर्ण बात करने से नहीं बहुत।
   (३) बात निशित होने पर उसकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे।

६—स्वामी में यदि कोई साधु महात्मा आपको कोई निर्देश दे तो आप क्या करेंगे?
   (१) उन साधु महात्मा को हुहू गा।
   (२) उनके निर्देशात्मक कार्य करूँगा।
   (३) उनके निर्देश का पालन नहीं करूँगा।
7—आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो कार्य प्रारम्भ करने के पहले क्या करेंगे:—
(1) कार्य प्रारम्भ करने के पहले मुहर्दी दिखाया जायें।
(2) जब किसी मुहर्दे के पूर्ण हो जाये तो कार्य प्रारम्भ कर दूंगा।
(3) जब तक मुहर्दे न आये तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं करेंगा।

8—वाह्य करने कार्यवाह जाते समय यदि कोई एक बार छींक दे तो आप क्या करेंगे:—
(1) छींक को परस्पर न कर अपने कार्य से वाह्य चला जाओगा।
(2) चोटी देख सककर जाओगा।
(3) उस दिन उस कार्य से वाह्य नहीं जाओगा।

9—मास और मासँज एक ही नाव में नदी पार कर रहे हैं, यदि आपको भी नदी पार करना पड़े तो आप क्या करेंगे:—
(1) उस नाव से नदी पार नहीं करें।
(2) उस नाव से नदी पार करने में नहीं डूंगा।
(3) ईश्वर से मनोक्ती बोलकर उस नाव में बैठें।

10—घर के छत्त पर यदि कोआ बोले हो फिर इसका क्या अर्थ निकालेंगे:—
(1) कोई मेहमान आने वाला है।
(2) कोई बोलने का कोई अर्थ नहीं होता।
(3) कोई अशुभ समाचार मिलने की सम्भावना है।

11—रत्न को यदि बिन्नी के रोने की आवाज मुनाई दे तो क्या होता है:—
(1) दुरारं हिन बोले अशुभ घटना होने की सम्भावना है।
(2) बिन्नी के रोने से कुछ नहीं होता।
(3) कोई देवी निपटना की अधिक सूचना है।

12—मार्ग में यदि नीलकंठ के दर्शन हो जाये तो आप इसका क्या तालमेल समझेंगे:—
(1) कार्य अवश्य सफल होगा।
(2) मार्ग सरलता से तरंग जाएगा।
(3) कोई प्रभाव नहीं होगा।
[ 4 ]

15—राष्ट्र के समय आकाश में कोई तरा दूसरा हुआ दिखाई दे नाय तो भाव इसका क्या अर्थ लगायें?

(1) कोई 'आत्मा' स्वर्ग को जा रही है?
(2) तरा दूसरा एक मानसिक घटना है?
(3) कोई अलग होने वाला है?

1  2  3

14—प्रेम-प्रेम पर कोई बादर का नाम ले ले तो इससे क्या होने की सम्भावना है?

(1) दिन-दिन भोजन नहीं मिलेगा?
(2) भोजन देर से मिलेगा?
(3) इसका कोई प्रभाव नहीं होगा?

1  2  3

15—प्रेम-प्रेम वाहन जाते समय यदि धरी बेचने वाला बिखाई दे नाय तो इसका क्या परिणाम होगा?

(1) कार्य में सफलता अवसर मिलेगी?
(2) दिन अच्छी तरह कट जाएगा?
(3) इसका कोई परिणाम नहीं होगा?

1  2  3

16—राष्ट्र को यदि गाँव के पास उल्लु बैठे तो इसका क्या परिणाम होगा?

(1) गाँव पर गिरफ्तार आएगी?
(2) इसका कोई प्रभाव नहीं होगा?
(3) गाँव में कोई हुर्देहत होने की सम्भावना होगी?

1  2  3

17—किसी कार्यवाह वाहन जाते समय यदि रास्ते में घोड़ा भामीन पर लौटता दिखाई दे जाए तो आप इसका क्या अर्थ लेंगे?

(1) कार्य अवश्य पूरा होगा?
(2) रास्ता अच्छी तरह कट जाएगा?
(3) इसका कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?

1  2  3

18—भयान को यदि सिर पर कीमा दिखाई दे जाए तो आप क्या करेंगे?

(1) अपनी मृदुता का जूठा समझार अर्थन किसी समझदार को भेज देंगे?
(2) इसे बर्दहल समझकर खुश नहीं करेंगे?
(3) कोई भनिया न हो इसके लिए उपजास करेंगे?
16—आपके पर में राज्जि को निद दिये गुरुजी के बारे में वात करे तो आप क्या करेंगे—
(1) उसे ऐसी वात करने से मना कर देंगे।
(2) किसी भी वात की बिना नहीं करेंगे।
(3) ऐसी वातें मुनने से मन में शांत रहे तो बयां बनायेगा।

1 2 3

20—शिक्षावाचक के लिए नये तरीके तेज लाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे—
(1) तेज़ लें जांबने।
(2) उस दिन तेज़ लेने नहीं जांबने।
(3) जब तक वन महगी उन्हें दालने का प्रयास करेंगे।

1 2 3

21—बाहर निकलने ही यदि आपने एक आलू बाला व्यक्तित्विकार दे जाएं तो आप क्या करेंगे—
(1) बाहर पीट जांबने।
(2) कोई भी पोट न होने की वेदना का प्रारंभ करेंगे।
(3) किसी वात की परम्परा निकाल दिना बाहर बनने जांबने।

1 2 3

22—राज्जि को निद दिये गुरुजी के वात की आवाज गुरुजी के दी आप इसका क्या अर्थ मानेंगे—
(1) इस वात पर आपके निद नहीं देंगे।
(2) निद में तो किसी का मुख की संभावना है।
(3) काई दुरी पत्तना जो का मूलक है।

23—किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम निद आपके अर्थ देश व्यक्ति के साथ जाना पड़े तो आप क्या करेंगे—
(1) तेज़ वात देंगे।
(2) कोई हाँगियां न होने के साथ वात करने जाने।
(3) किसी नहीं अदायों के शान्त न बचने का आप्रवाह करेंगे।

1 2 3

24—आपके पर में राज्जि को हाथ पर लगने के तो आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे—
(1) आपके न पहुंचने की सम्भावना है।
(2) इसका कोई मजाक नहीं होता।
(3) कोई अदाय नमाजार फिल संबता है।

1 2 3
२५——पुष्प की दाहिनी ओर या दाहिना अंग और लंगी की बायीं ओर या बाया अंग
फड़ना किस वात का युक्तिक है जैसे——
(१) कोई शुष्क समाचार विलुप्त वाला है।
(२) किसी बिन्दु के आगे की समाधान आ रही है।
(३) इसका कोई रोकना नहीं होता।

२६——किसी लें हुए नुहुँद के ऊपर से नकल जाने का क्या पता होता है जैसे——
(१) उसकी फिर ऊपर नहीं बढ़ती।
(२) इसका आदेश होने की सम्भावना ही जाती है।
(३) ऊपर से निकलने से कुछ नहीं होता।

२७——बाहर किसी कार्य से जाते समय यदि पानी से भरा घड़ा लिए कोई दीख जाये तो
इससे क्या होगा जैसे——
(१) कार्य अवश्य पूरा ही जाएगा।
(२) इसका कोई मस्ती पढ़ेगा।
(३) कोई मित्र मिलेगा।

२८——यदि कोई एक चप्पल उड़ने ही जाए, तो इसका क्या परिगम होगा जैसे——
(१) आपस में लगा होने की सम्भावना है।
(२) इसका कोई सवाल नहीं पड़ेगा।
(३) चप्पल गुमने का डर ही जाएगा।

२९——ऐसा कहा जाता है कि सोमस्वर को नए कपड़े पहनने से वे जल्दी फट जाते हैं।
समय व यदि आपको सोमस्वर को नए कपड़े पहनना पड़े तो आप क्या
करेंगे?
(१) पतने के डर से उस दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे।
(२) जल्दी तक वरना नए कपड़े पहनना टालेंगे।
(३) विना किसी भय के नए कपड़े पहनें।

३०——पर में अभावक यदि आवाज़ पूरे जाए तो आप इसे किस वात का योग्य मानेंगे?
(१) वह कोई दीर्घ वटना होने की पूर्व सूचना है।
(२) एक समाचार घटना है।
(३) कोई अयुक्त समाचार मिलने की सम्भावना है।
२१—शाम को लोग आपने पर के दरवाजे बन्द करके बिना नहीं रखते :—
(१) दरवाजा बन्द रखने से लक्षणी बी लोट जाती है।
(२) इस समय दरवाजा बन्द रखना अनुष्ठान होता है।
(३) इसे लोगों को देखकर ही कुछ लोग दरवाजा बन्द नहीं रखते।

२२—नए बन रहे मकान पर कारी जरुर नज़र बदूदू (नज़रबदू) लगा देने से बन्द होता है :—
(१) इससे मकान को नज़र नहीं लगता।
(२) इससे कुछ नहीं होता।
(३) इससे मकान बिना बिच्चा बाधा के पूरा बन जाता है।

२३—पर यदि कोई कैची बजा रहा हो तो इसका बन्द परिणाम होता है :—
(१) इससे कुछ नहीं होता।
(२) कैची गाजने का बर होता है।
(३) आपस में किसी में सर्दा होते की सम्भावना है।

२४—शरीर के किसी भाग पर यदि छिपकली गिर जाए तो आप बन्द करने :—
(१) कोई अचानक न भी इसलिए रोशन नहीं लंगे।
(२) किसी प्रकार का कोई बर नहीं मानेंगे।
(३) कपड़े बदल लंगे।

२५—अचानक यदि दिया हुआ जाए तो इसका बन्द परिणाम होता।
(१) दिया इसने से कुछ नहीं होता।
(२) किसी नकार सम्भव न के अनाल होने का सुनक है।
(३) कोई बुरी बजर मिलने की सम्भावना है।

२६—रोटी बेचने समय किसी के हाथ से बेचना छूट जाता है तो यह किस बात का सुनक है :—
(१) कोई मेरहमा बने जाता है।
(२) इसने कुछ नहीं होता।
(३) कोई गुभ समाचार मिलने की सम्भावना है।
• ३७—बाहर जाने पर तर्क दर्ज करें नम्बर वो सीट मिले तो आप क्या करेंगे?
     (१) उस सीट पर नहीं बैठेंगे।
     (२) विरोध किसी बार के उस सीट पर बैठ जाएंगे।
     (३) इस मन्त्र के सीट पर बैठने के कोशिश करेंगे।

• ३८—किसी गायच बाहर जाने समय बर्ड रहता काट जाए, तो आप क्या समझेंगे?
     (१) कार्य अवश्य पूरा होगा।
     (२) इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
     (३) गुण मानांकण है।

• ३९—बाहर जाने समय बढ़ने के बाद विदायी गाय विदायीं दे जाए, तो आप क्या समझेंगे?
     (१) कोई गुण काम होने वाला है।
     (२) इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
     (३) जिस काम से जा रहे हैं वह अवश्य सफल होगा।

• ४०—सूर्य और चंद्र ग्रहण के बिन अधिकांश मनुष्य क्यों महात्मा हैं?
     (१) नहीं से सूर्य और चंद्र ग्रहण की विपरेत हुई हो जाती है।
     (२) इसके अपनी हानि होने से बचाव हो जाता है।
     (३) इस रोगों को नहाने देख अन्य लोग भी नहीं लेते हैं।
THE NEYMAN-KÖHLSTEDT DIAGNOSTIC TEST
For
INTRODUCTION-EXTRODUCTION

(अन्तर्भा-बाह्यता की परीक्षण)

Indian Adaptation by:
Dr. Jai Prakash, M. A., Ph. D.
Reader, Psychology Department:
University of Saugar, Saugar (M.P.)

Published by:
AGRA PSYCHOLOGICAL RESEARCH CELL
Tiwari Kothi, Belanganj, Agra-282004
[ Phone : 64965 ]

* इस परीक्षण के मध्यें या किसी भी भाग को लिए प्रकाशक के निर्दिष्ट अनुमान से उद्धृत कराना विरल है।

APRC 83/5/20.2
निदेशः

"इस परीक्षण में 50 यस्त्वध्य दिये हुये हैं। प्रत्येक यस्त्वध्य के सामने ‘हूँ’ और नहीं लिखा हुआ है। कोई भी यस्त्वध्य अपने आय में सही या गलत नहीं है। पहला यस्त्वध्य पढ़िये और सोचिये कि वह आपके विद्यमें ठीक है या नहीं। उदाहरणार्थ पहला यस्त्वध्य हैं बहुत अधिक आलमरत (अपने में लीन) रहते हैं।" आप सोचिये कि आप बहुत अधिक आलमरत रहते हैं या नहीं। यदि यह यस्त्वध्य आपके सम्बन्ध में ठीक है अर्थात् आप अधिक आलमरत रहते हैं तो ‘हूँ’ के स्थान में (---) का विष्टु बना चीज़िये और यदि आप समझते हैं कि यस्त्वध्य आपके सम्बन्ध में ठीक नहीं है अर्थात् आप अधिक आलमरत नहीं रहते हैं तो ‘नहँौ’ के स्थान में (---) किसी लगा चीज़िये। बस इसी प्रकार एक-एक यस्त्वध्य की पढ़ा जाइये और अपने सम्बन्ध में उनकी सत्यता का विचार करते हुए ‘हूँ’ या ‘नहीं’ पर विष्टु लगाते जाइये।"
1. बहुत अधिक अभ्यास (अभ्यास में अधूरे) रहते हैं।
2. दूसरे की आवश्यकता मानते हैं।
3. मदद देने एवं सहयोग रहते हैं।
4. दूसरों में भागूँ। विवेक रहता है।
5. अनेक से पांच बारे आज की बात साहने या स्पष्ट देखने हैं।
6. सामाजिक मत-समन्वय के अधिकारों पर प्रायः वर्ष में ही रूढ़ जाते हैं।
7. आपका केवल व्यक्तिगत से बांटने का रूप रखते हैं।
8. हर समय एक ही शब्द का समापन करते हैं।
9. स्वामिजी समाजतन्त्र में भी नहीं से बनाए के लिए भाग लेते हैं।
10. कोई नियम नियम ने फूल बहुत सांपने हैं।
11. रथयांग अनन्दरुप करने की अभिशप्त दूसरों के सुवास पर अतिरिक्त कार्य करते हैं।
12. उपयुक्त मनोरंजन का अपेक्षा वास्तव मनोरंजन पसंद करते हैं।
13. दूसरों के द्वारा अपने कार्य का देखा जाता प्रस्ता पहले करते है।
14. घर की बात करने की छूट दें देते है।
15. घर की व्यय करने की अनुमति बचाते है।
16. अपने विचारों तथा बातों का वादशिक (भी-भी ही) विशेषज्ञ करते है।
17. कल्पना या विचार-निष्टां में दूरा रहते है।
18. जिस कार्य के आधार सुचारू रूप से करते हैं। उल्लेख दूसरों द्वारा देखा जाता प्रस्ता करते है।
19. ब्रह्म कार्य पर अनुप बारू बहुत सांपने है।
20. दूसरे द्वारा व्यक्तिगत होने पर अविश्वास करने है।
21. आधारभूत में उल्लेख शेष जाते हैं।
22. अपने मनोरंजन में अपने साथों अविश्वास है।
23. सामाजिक कार्य का नेतृत्व करते है।
24. जनता में भाग लेते है।
25. उन कार्यों का कार्य है। जिनके सम्बन्ध में विश्वास लेने है।
26. पत्र को भेजने से पहले बार-बार हुहराते वा लिखते हैं।

27. मनद, किसी बिश्वासघाती गति से कार्य करने की अवधारणा शीघ्र बनाते हैं।

28. बहुत अधिक सोच-भीरार करते हैं।

29. अपनी तीखे भाषाओं (अनद, योक, बोझ आदि) को शफ़लता-पुर्वक स्वस्त करते हैं।

30. बिश्वसुल विश्वासों पर बहुत कम ध्यान देते हैं।

31. लोगों के भित्र में अधिक सावधान रहते हैं।

32. अपने विरोधियों के भी भिन्न तिथाक के मिलते हैं।

33. ऐसी बातें को बताने में अच्छता भावता है।

34. मुसाफियों पर सोचने विश्वास की अध्येता उन पर तकाल भावन करते हैं।

35. किसी कार्य की सीमा के बजाय उसके वितरण को पूर्ते हैं।

36. नहीं, की बोली की अवधारणा नहीं की अधिक पसंद करते हैं।

37. अतिकृत वास्तविक विखय हैं।

38. तात्कालिक तारीख के अनुसार नहीं हैं।

39. संबंध (एक-दौर समय संबंध एक-दौर) वर्ग पर नहीं हैं।

40. अपने साधन से सस्ता अच्छा नहीं प्राप्त।

41. चिन्ता कार्य को अभिन्न करने से पूर्व उनकी चिन्ता वर्तना बनते हैं।

42. बार-बार एक तरह के कार्य को बदल पर दुसरे तरह के कार्य करते हैं।

43. संकट का हमला करने के बजाय बचते हैं।

44. अपनाएँ को महाशुर्क मानते हैं।

45. दूसरों पर भरीभूत चिन्तावर्ध बनते हैं।

46. जब तक बयानों-फूलात जाना न जाने आपरिचितों के प्रति अधिकार रखते हैं।

47. अपने दृष्टियों दूसरों का अध्ययन करते हैं।

48. अपनी छःटियों चहल-चहल बाले स्वास्थ्य के बदले अन्यत स्वास्थ्य पर बिखाते हैं।

49. अपने राय बनाए बनाए पर भी सरलता से वर्ण करते हैं।

50. अपने आसपास पत्ते बनाए बनाए छातावालों में सक्रिय भाग लेते हैं।
Socio-economic Status Scale

(Urban—Form A)

by

S. P. Kulshrestha
Department of Education
D. A. V. College Dehradun

निर्देश

इस सूची का उद्देश्य तुम्हारे परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्तर का निर्धारण करना है। अतः तुम अपने माता/पिता, भाई/बहिन के बारे में सबी-सबी मूडनायें बताओ। विश्वास रखो, तुम्हारे द्वारा दो-दो मूडनायें मूल रूप से साथी जाने और फिर दोमध्ये जाने। इस परिसंहिते में प्रत्येक प्रश्न के कई सम्मानित उत्तर दिये गये हैं—तुम इनमें अपने परिवार के ऊपर लागू होने वाले उत्तरों को चुनो और उनके साथ बने गोलियों में वही (✓) का निर्धारण करे।

National Psychological Corporation
Lalbh Chand Market, Raja Mandi, AGRA-2

Copyright 1972 by National Psychological Corporation, Raja Mandi, AGRA-2. All rights reserved. The reproduction of any part is a violation of the Copyright Act.
1. सुमारे विभिन्न संसर्गों में कार्य करते हैं?
    (क) ऐसे अन्य सामाजिक बियों के उच्च स्तर के पारस्परिक संबंध की उपाधि की आवश्यकता पड़ती है।
    (ख) ये समाज तदनुसार विभिन्न संसर्गों की विशेषता है।

2. विभिन्न संसर्गों को दर्शाने की अपनी उपाधि की पहचान है?
    (क) स्नातकोत्तरीय विभाग (M. A., M. Sc., M. Com., M. Sc. (Ag.) आदि)
    (ख) शास्त्रीय विभाग (B. A., B. Sc., B. Com., B Sc. (Ag.) आदि)
    (ग) नन्दन विभाग "अमरी"/"अमरीका" विभाग
    (घ) बूढ़ा मामूली विभाग "अमरी" विभाग

3. विभिन्न संसर्गों के विभिन्न सदस्यों के पास किन तरह से पत्ते अंदर व्यावसायिक उपाधि है?
    (क) स्नातकोत्तरीय विभाग के बाद की व्यावसायिक उपाधि।
    (ख) शास्त्रीय विभाग की विशेषता की व्यावसायिक उपाधि।
    (ग) नन्दन विभाग "अमरी"/"अमरीका" विभाग की विशेषता की व्यावसायिक उपाधि।
    (घ) बूढ़ा मामूली विभाग "अमरी" विभाग की विशेषता की व्यावसायिक उपाधि।

4. बालकों के विभिन्न संसर्गों की मुख्य उपाधि का अंतर निर्देश?
    (क) 2000 से अधिक
    (ख) 1501 रूपये से 2000 तक
    (ग) 1001 रूपये से 1500 तक
    (घ) 501 रूपये से 1000 तक
    (ङ) 200 रूपये से 500 तक
    (च) 100 रूपये से 200 तक
    (छ) 50 रूपये से 100 तक
5. आपके परिवार पर निवास स्थान उच्च है और निवास स्थान जमाब है?

| स्थान | व्यक्ति के व्यवहार | व्यक्ति के अनुशंसा | दर | एक दम बहस्त पदार्थ पर, निवास घर इकट्ठा करवा जाता है?
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) 2000 में अधिक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) 1900 से 2000 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) 1901 से 1950 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) 1901 से 1950 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ङ) 1901 से 1950 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(च) 1901 से 1950 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(छ) 1901 से 1950 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ब) 50 में 100 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(भ) 50 में 100 तक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(व) विलास नहीं</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. आपका मकान—

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ग का है?</th>
<th>कौन सा स्तर, उच्चा या बाड़ा बंगला?</th>
<th>ठहराव बंगला</th>
<th>परिस्थिति का मकान</th>
<th>सामाजिक मकान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) एक</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) दुपीता</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) संयोग</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) संयोग</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. निवास स्थान निवास कक्ष का घर कहाँ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्या कक्ष स्तंभ सामयिक घर का स्तंभ</th>
<th>क्या कक्ष स्तंभ राजवी स्तंभ</th>
<th>क्या कक्ष स्तंभ राजवी स्तंभ</th>
<th>क्या कक्ष स्तंभ प्राइम्स स्तंभ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. गर्भाशीय महत्व निवास कक्ष का स्तंभ में पड़ते है? कैसे?

<table>
<thead>
<tr>
<th>कैसे स्तंभ में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. गर्भाशीय महत्व निवास कक्ष का स्तंभ में पड़ते है?

<table>
<thead>
<tr>
<th>कैसे स्तंभ में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. गर्भाशीय महत्व निवास कक्ष का स्तंभ में पड़ते है?

<table>
<thead>
<tr>
<th>कैसे स्तंभ में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
<th>कैसे स्तंभ अन्य स्तंभों का स्तंभ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंभों का स्तंभ</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

11. गर्भाशीय महत्व निवास कक्ष का स्तंभ में पड़ते है?

<table>
<thead>
<tr>
<th>कैसे स्तंभ में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. गर्भाशीय महत्व निवास कक्ष का स्तंynch में पड़ते है? कैसे स्तंynch में पड़ते है?

<table>
<thead>
<tr>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
<th>कैसे स्तंynch में पड़ते है?</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) के के स्तंynch में पड़ते है?</td>
<td>☐</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>
१३. तुहारें पर में किस प्रकार के सामान्य पर्यावरण भाषा है?
(क) दीमक
(ख) संसारीक
(ग) इलेक्ट्रॉनिक
(घ) ब्रांडिक
(ङ) बांग्लाक
(च) लघुवाचूक
(छ) वाल्चाक
(ज) कामी-कामी आदी है?
(झ) कभी नहीं

१४. तुहारे, गोलपूले या नागर में जलजल होते हैं पर युवती-जो तुहारे परिसर के साधन को जलाया जाता है?
(क) अशरफुन जलाया जाता है।
(ख) कभी-कभी जलाया जाता है।
(ग) कभी नहीं जलाया जाता है।

१५. तुम्हारे/तुहारे भाषा/पिता आदि निम्नके मध्यमवाचारियों में है?
(क) सामाजिक विषयों
(ख) व्यावहारिक साधन
(ग) अन्य संसार
(घ) ऐसी संसार के नहीं

१६. तुम्हारे गोलपूले में रहने होगे जबकि अभिव्यक्ति——
(क) बड़े-बड़े खंभ जड़े हैं।
(ख) गांव में वोल्ट कॉम्प्रेसर खड़ा है।
(ग) तमाम में भुगतान-वाला बोर्ड खड़ा है।
(घ) सामाध्य सामे खड़े हैं।
(ङ) निवास सामाजिक भूमि स्थान है।

१७. तुम्हारे बाद में अभिव्यक्तिक तथा विषयों में है?
(क) अभिव्यक्तिक अभिव्यक्तिक परिसर के हैं।
(ख) बुध अभिव्यक्तिक अभिव्यक्तिक अभिव्यक्तिक हैं।
(ग) मध्यम निपुड़ परिसर के हैं।
(घ) सामाजिक परिसर के हैं।
(ङ) निवास सामाजिक परिसर के हैं।

१८. यथा तुरुतावाई परिसर जाति प्रकार में विकल्पना नहाई?
(क) है। (ख) महीना (ग) अभिव्यक्ति

१९. यदि तुरुत है, पर यस घोर पकड़ ने नहीं कर सकते तो यथा तुरुत है, मात्रा पिता हुए जेना पसंद करें?
(क) है। (ख) महीना (ग) अभिव्यक्ति

२०. यथा तुम नहीं चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें चीजें

Total Score = [____] Category [____]
क्रया इन्हें भरिये—

नाम ............................................................ आगु
प्राम ............................................................ तहसील
जिला ............................................................ तारीख
पूरा पता ............................................................

निर्देश

इस परिसूची में तुम्हारे परिवार के वारे में कुछ सूचनाओं मांगी गयी हैं अतः तुम अपने माता/पिता, सबसे बड़े भाई/बहन बहिन के वारे में सही सूचनाओं भरो। विश्वास रखो, कि तुम्हारे द्वारा दी गयी सूचनाओं गुण्य रखी जायेंगी और किसी भी हालत में किसी को भी नहीं बतायें जायेंगे। इस परिसूची में प्रत्येक प्रश्न के कई सम्भावित उत्तर दिये गए हैं— तुम इनमें से अपने परिवार के उत्तर लागू होने वाले उत्तरों को चुनो और उनके सामने बने गोली में सही का (✓) का निर्देश लगा दो।

नेशनल साइक्लोजिकल कार्पोरेशन
4/230 कुश्ती घाट, आगरा-२०००४

कार्पोरेट @ १६७२ द्वारा नेशनल साइक्लोजिकल कार्पोरेशन, आगरा-२ सर्विचिकार सुरक्षित बिना आजा के इतना किसी रूप में प्रयोग काफी नहीं है।
1—आप क्या काम करते हैं?
(a) कोई काम नहीं करते ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(b) कृपिया नमकूरी ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(c) पशुपालन, वन, मछली, शिखर व पीढ़ लगाना आदि। ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(d) छोटे-छोटे घरेलू काम ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(e) घरेलू काम के अलावा अन्य प्रकार का सामान लेखा करता ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(f) निमित्त ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(g) स्थानीय एवं दुकानदारी ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(h) बातचीत, संस्थान तथा संचार ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(i) अन्य प्रकार के कार्य ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(j) प्रतिमा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2—आप किस जाति के हैं?
(३) शूरा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(५) बैंसी ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(६) वधिका ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(७) श्रीमानम् ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3—आप कितने पढ़े लिखे हैं?
(a) बिलकुल नहीं पढ़े ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(b) केवल पढ़ सकते हैं ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(c) पढ़ व लिख सकते हैं ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(d) प्रासंगिक ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(e) मिश्रित ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(f) हाईस्कूल ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(g) स्नातक ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(h) स्नातकोत्तर ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4—आप कितनी संस्थाओं के (राष्ट्रीय, सामाजिक, प्रामाणिक, व सांस्कृतिक) संस्थाओं में शामिल हैं?
(a) किसी के नहीं ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(b) एक संस्था के ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(c) एक से अधिक संस्था के ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(d) पदाधिकारी ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(e) बड़े सार्वजनिक नेता ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5—आपका कौन सा घर है?
(a) अपना घर नहीं है ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(b) झापड़ी ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(c) कच्चा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(d) कच्चा-पकड़ा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(e) पकड़ा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(f) पकड़ा बड़ा ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6—आपके घर में क्या-क्या चीजें हैं?
कंप्यूटर, बड़ा, अलमारा, साइकिल, दीवार, रेडियो, कुंडा, मंथ, सिलाई मशीन, स्टोव, मोटर, उद्योग कृति वस्तु, बंगाड़, अन्य हार्ट, बीड़ा, जंगली रंग, जंगली फूल
7—आपके परिवार की औसत मासिक आमदनी कितनी है?

(a) ५० रुपये से कम
(b) ५० से १०० रुपये के बीच
(c) १०१ व २०० रुपये के बीच
(d) २०१ व ३०० रुपये के बीच
(e) ३०१ व ४०० रुपये के बीच
(f) ४०१ व ५० रुपये के बीच
(g) ५०१ व ६०० रुपये के बीच
(h) ६०१ व १००० रुपये के बीच
(i) १००० रुपये से ऊपर

8—आपके पास कितनी जमीन है?

(a) नहीं है
(b) १ बीचा से कम
(c) २ व ५ बीचा के बीच
(d) ६ व २० बीचा के बीच
(e) २१ व ५० बीचा के बीच
(f) ५१ व ७५ बीचा के बीच
(g) ७५ व २०० बीचा के बीच
(h) २०० बीचा से ऊपर

9—आपका परिवार कंसा है?

(a) एकाकी
(b) संयुक्त

10—आपके परिवार के कितने सदस्य हैं?

(a) ३ या ३ से कम
(b) ३ व ५ के बीच
(c) ५ से ऊपर

11—आपके पास कितने बच्चे हैं?

(a) नहीं है
(b) केवल लड़कियाँ हैं
(c) लड़के व लड़कियाँ दोनों हैं
(d) केवल लड़के हैं

12—आपके घर में कितने जानवर हैं?

(a) नहीं है
(b) २ से कम है
(c) ३ व ५ के बीच
(d) ५ से अधिक

13—आपके घर पर दूध देने वाले जानवर कितने हैं?

(a) नहीं है
(b) २ से कम है
(c) २ व ३ के बीच
(d) ३ से अधिक

14—ख्यात आप—

(a) खुद बिंदी करते हैं।
(b) हुसरों से करते हैं।
15—क्या आपको परिवार नियोजन में दिशात्सव है?
    है □, नहीं □, अनिश्चित □

16—क्या आपके घर पव-पविष्कार्य आती हैं?
    है □, कभी-कभी □, नहीं □.

17—गाँव में कोई विशेष बात या घटना होने पर आपकी राय की जाती है?
    नहीं □, कभी-कभी □ वहुधा □

18—क्या आपके घर नींवर रहता है?
    है □ नहीं □

19—क्या आप क्वार्ट बंदे अभी ओर, फसल की नई किस्मों आदि को एकदम स्वीकार कर लेते हैं?

- क) है □
- ख) अनिश्चित □
- ग) नहीं □

20—आपके परिवार का कितना स्थायी जमा है, उधार है या जहरत पड़ने पर एकदम इकट्ठा कर सकते हैं?

<table>
<thead>
<tr>
<th>धन</th>
<th>जमा</th>
<th>उधार</th>
<th>एकदम जहरत पड़ने कर इकट्ठा कर सकता</th>
<th>तकना</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>50 रु. से तीन</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)</td>
<td>50 रु. 100 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग)</td>
<td>100 रु. 200 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ)</td>
<td>200 रु. 300 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(ठ)</td>
<td>300 रु. 400 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(२)</td>
<td>400 रु. 500 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(३)</td>
<td>500 रु. 600 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(४)</td>
<td>600 रु. 700 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(५)</td>
<td>700 रु. 800 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(६)</td>
<td>800 रु. 900 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(७)</td>
<td>900 रु. 1000 रु. के बीच</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
<tr>
<td>(८)</td>
<td>1000 रु. से अधिक</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
<td>□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Score = [ ] Category [ ]