

YOUNGSTER • ESTABLISHED 2004 • NEW DELHI • OCTOBER 2021 • PAGES 4 • PRICE 1/- • MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)
Webinar on "Post- Covid Trends in Indian Economy and Its Impact on Employment"

AWebinar on "PostCovid Trends in Indian Economy and Its Impact on Employment" were organized by Tecnia Institute of Advanced Studies on 11th October, 2021. The Theme of this webinar was economic trends post covid in Indian Economy. It was organized for BBA students to provide them practical exposure along with curriculum of BBA subjects BBA 107 BBA 209 \& BBA 307. The overall objective of the webinar was to introduce with the economic condition of Indian Economy. The webinar was opened at 4:00 P.M. with a welcome statement by Ms. Megha Sharma. She then invited resource
 conduct workshop. Dr. Suraj Walia introduced the topic of the webinar Post- Covid Trends in Indian Economy and Its Impact on Employment". He discussed about the condition of Indian Economy, rise in unemployment in all three sector, change in GDP, etc. The topics covered in her presentation were: Planning commission. Five year plans since independence. Green Revolution. Bank Nationalization. New Economic reforms. Global Slowdown NITI Aayog Demonetization GST implementation COVID 19 Pandemic
On this occasion all the students of managmnent department and person, Dr. Suraj Walia Assistant Professor, R.K.S.D (PG College) to

## 2 October: International Day of Non-Violence

TThe International Day of Non-Violence is observed on 2 October, the birthday of Mahatma Gandhi, leader of the Indian independence movement and pioneer of the philosophy and strategy of non-violence.
According to General Assembly resolution A/RES/61/271 of 15 June 2007, which established the commemoration, the International Day is an occasion to "disseminate the message of non-violence, including through education and public awareness". The resolution reaffirms "the universal relevance of the principle of non-violence" and the desire "to secure a culture of peace, tolerance, understanding and non-violence".
Introducing the resolution in the General Assembly on behalf of 140 co-sponsors, India's Minister of State for External Affairs, Mr. Anand


Sharma, said that the wide and diverse sponsorship of the resolution was a reflection of the universal respect for Mahatma Gandhi and of the enduring relevance of his philosophy. Quoting the late leader's own words, he said: "Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man".
The name of Mahatma Gandhi transcends the bounds of race, religion and nation-states, and has emerged as the prophetic voice of the twenty-first century. The world remembers Gandhi not just for his passionate adherence to the practice of non-violence and supreme humanism, but as the benchmark against which we test men and women in public life, political ideas and government policies, and the hopes and wishes of our shared planet.

Dhriti Khana BAJMC 1st Year

NTational Unity Day commemorates the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, India's first Home Minister, who played an important role in persuading many princely state to join the Union of India. He is famously known as Iron Man of India and as one of the founding leaders of the Republic of India. In 2014, the Government of India introduced Rashtriya Ekta Diwas or National Unity Day with an aim to pay tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his birth anniversary. He is always remembered for his extraordinary works for the country and no doubt, he worked hard in keeping India united. Rashtriya Ekta Diwas was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in 2014, by paying tribute to the Sardar Vallabhbhai Patel's statue and flagging of a program which was known as 'Run For Unity' in


New Delhi. Run for unity was held to spread awareness about Sardar Vallabhbhai Patel's contribution to Indian history.
As per a statement by the Home Ministry, the day provides "an opportunity to re-affirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity, and security of our country". India is a diverse nation so it is very important to maintain unity. The Government of India has constructed a huge statue of Sardar Vallabhbhai Patel near the Narmada River in Gujarat in memory of the Iron Man of India.
-Harshit Sharma, BAJMC 3rd Year

## International Day of Older Persons 2021

I$t$ is celebrated on October 1 to highlight the contribution that older people make to society and also to spread awareness about the opportunities and challenges of ageing in today's world. According to the UN, "the number of individuals aged 60 years and older will outnumber children younger than 5 years by 2020." "The number of older persons, over subsequent three decades across the world is projected more than double, reaching more than 1.5 billion persons in 2050 and $80 \%$ of them will be living in low-and-middle-income countries."

International Day of Older Persons is observed on October 1 annually and is a United Nation's designated day to recognize the contribution of older persons and also to examine the issues faced by them or affect their lives.
The theme of International Day of Older Persons 2021 is "Digital Equity for All Ages." It focuses on the need for access and meaningful participation in the digital world by older persons.
According to the UN, the aim of the theme of 2021 is to:

To spread awareness about the importance of digital inclusion of older

ages.
To highlight public and private interests, in the areas including availability, connectivity, design, afford ability, capacity building, nfrastructure, and innovation.

International Day of Older Persons: History

The United Nations General Assembly designated 1 October as the International Day of the Older Persons (resolution 45/106) on 14 December 1990. The initiatives were taken via the Vienna nternational Plan of
persons, sometimes of tackling stereotypes, prejudice and discrimination related to digitalization by taking under consideration socio- cultural norms and the right to autonomy.

- To inspect the role of policies and legal frameworks to make sure privacy and safety of older persons in the digital world.
- To focus on the policies that support digital technologies for the achievement of sustainable development goals (SDG).
- To focus on the rights of older persons and an inter sectional person-centered human rights approach for a society for all

Action on Ageing that was adopted by the World Assembly on Ageing in 1982 and endorsed later that year by the UN General Assembly.

The General Assembly adopted the United Nations Principles for Older Persons in 1991. The Second World Assembly on Ageing in 2002 adopted the Madrid International Plan of Action on Ageing. It was done to respond to the opportunities and challenges of population ageing in the 21 st century and also to promote the development of a society for all ages.

Shristi, BAJMC 3rd Year

## Indian Air Force Day 2021

The Indian Air Force (IAF) is the fourth largest air force in the world after the US, China, and Russia. Indian Air Force Day is observed on October 8 and this year marks its 89th anniversary. IAF will hold a parade at the Hindon airbase in Ghaziabad where it showcases its air power. As per the press release issued by the Ministry of Defence (MoD), "A scintillating air display by various aircraft will be the hallmark of the Air Force Day Parade-cuminvestiture Ceremony at Air Force Station Hindan (Ghaziabad).The release also added "the air display will commence with flag bearing skydivers of the famous AKASH GANGA Team dropping out of AN32 aircraft in their colourful canopies at 08:00 am. The flypast would conclude heritage aircraft, modern transport aircraft and frontline fighter aircraft. The ceremony will conclude at 10:52 AM with the spellbinding aerobatic display."
The areas over which the aircraft will be flying at low levels are Wazirpur bridge, Karwalnagar, Afjalpur, Hindon, Shamli, Jiwana, Chandinagar, Hapur and Pilkhuwa. Indian Air Force is also known as "Bhartiya Vayu Sena" and is the air arm of the Indian Armed Forces. This day is celebrated for the inception of the Air Force in India to aid the Army that was fighting on the land.


It is known that the Indian Air Force has been a fundamental and crucial part of the defence system of the nation along with the Indian Navy and Army. The IAF's first flight came into being on 1st April 1933. The first time IAF came into brave action was during the Waziristan war against the tribal. Later IAF got expanded tremendously during the Second World War. IAF has proved to be a great defence force during the war especially in Burma. Its anonymous contribution and achievement made the IAF win the prefix of Royal in 1945 and hence came to be known as the Royal Indian Air Force (RIAF).
As of 1 July 2017, the Indian Air Force has a sanctioned strength of

The Indian Air Force was officially established on 8 October 1932. Its first ac flight came into being on 01 April 1933. Therefore, the celebration of this day was officially started on 8th October in the year 1932 in order to increase the awareness of the Indian air force in any organisation of the national security both officially and publicly. The day is celebrated in air force bases all across the nation with air shows and parades conducted by air force cadets, as the Indian Air Force (IAF) has its prime responsibility of securing the Indian airspace as well as carrying out aerial warfare during any clash. 12,550 officers ( 12,404 serving with 146 under strength), and 142,529 airmen ( 127,172 serving with 15,357 under strength). Not only it has the responsibility to safeguard the Indian Territory from all risks, but also provides support during natural calamities to the affected areas. The IAF has been involved in numerous wars: World War II, SinoIndian War, Operation Cactus, Operation Vijay, Kargil War, Indo-Pakistan War, Congo Crisis, Operation Poomalai, Operation Pawan, and few others.

October 5, 1964 - The largest mass escape since the construction of the Berlin Wall occurred as 57 East German refugees escaped to West Berlin after tunneling beneath the wall.

October 5, 1986 - Former U.S. Marine Eugene Hasenfus was Marine Eugene Hasenfus was Sandinista after a plarag andinistas after a plane carrying arms for the Nicaraguan rebels (Contras) was shot down over Nicaragua. This marked the beginning of the "Iran-Contra" controversy resulting in Congressional hearings and a major scandal for the Reagan White House after it was revealed hat money from the sale of arms to Iran was used to fund covert operations in Nicaragua

October 6, 1927 - The first "talkie" opened in New York The Jazz Singer starring Al Jolson was the first full-length feature film using spoken dialogue.

October 6, 1928 - Generalissim Chiang Kai-shek became president of the Republic of China upon the introduction of a new constitution.

October 6, 1949 - "Tokyo Rose" Iva Toguri d'Aquino) was sentenced in San Francisco to 10 years imprisonment and fined $\$ 10,000$ for treason. She had broadcast music and Japanese propaganda to American troops in the Pacific during World War I. She was pardoned by President Gerald Ford in 1977.

Piyush

## BASILS OF M:DIT

Program Speaker: A loudspeaker in the control room that carries the program sound. Its volume can be controlled without affecting the actual line-out program feed. Also called audio monitor.
*****

Studio Talkback: A public address loudspeaker system from the control room to the studio Also called S.A. (studio address) or P.A. (public address) system.

## *****

System: The interrelationship of various elements and processes whereby the proper functioning of each element is dependent on all others.

## *****

House Number: The in-house system of identification for each piece of recorded program material. Called the house umber because the code numbers differ from station to station (house to house).

## ****

Tapeless System: Refers to the recording, storage, and playback of audio and video information via computer storage devices rather than videotape.
*****

# 4. संपदक की कलस से <br> <br> डाबर ने हटाया समलैंगिक महिला जोड़े वाला करवा चौथ का विज्ञापन, बिना शर्त मांगी माफी 

 <br> <br> डाबर ने हटाया समलैंगिक महिला जोड़े वाला करवा चौथ का विज्ञापन, बिना शर्त मांगी माफी}

घरेलू एफएमसीजी कंपनी डाबर ने करवा चौथ पर अपना विज्ञापन वापस ले लिया है जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को अपने फेम क्रीम ब्लीच के विज्ञापन अभियान में त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है कंपनी ने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता की प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने विज्ञापन अभियान वापस ले लिया है। डाबर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, "फेम का करवा चौथ अभियान सभी सोशल मीडिया हैंडल से वापस ले लिया गया है और अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं।" इस घटना से एक सप्ताह पहले पारंपरिक परिधान निर्माता फैबइंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बाद अपनी नई उत्सव लाइन के बारे में एक प्रचार सामग्री को हटाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फेम क्रेम विज्ञापन, में दो युवतियों को अपने पहले करवा चौथ उत्सव की तैयारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसमें से एक दूसरे के चेहरे पर ब्लीच लगा रही है। विज्ञापन में दोनों महिलाएं करवा चौथ के महत्व और इसे मनाने की वजह पर

चर्चा करती नजर आ रही हैं। एक अन्य महिला उनके साथ आती है और उन दोनों को इस अवसर पर पहनने के लिए एक साड़ी उपहार में देती है। रात में, दोनों महिलाएं पति-पत्नी की तरह एक-दूसरे का सामना करती हुई दिखाई देती हैं। जहां एक थाली में पानी का एक गिलास हैं। इसमें दोनों महिलाओं को पार्टनर के रूप में दर्शाया गया है, जिसके बाद स्क्रीन पर फेम का लोगो दिखाई देता है और वॉयसओवर कहता है, 'ग्लो विथ प्राइड' |हालांकि, जनता के एक हिस्से ने डाबर के इस रुख के लिए उसकी सराहना भी की। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुख को डाबर इंडिया को 'आपत्तिजनक' सौंदर्य उत्पाद विज्ञापन को वापस लेने और उपभोक्ता सामान निर्माता द्वारा विज्ञापन वापस नहीं लेने पर कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इससे पहले रविवार रात को डाबर ने एक अलग बयान में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "डाबर और फेम एक ब्रांड के रूप में विविधता, समावेश और समानता के लिए प्रयास करते हैं, और हम अपने संगठन और अपने समुदायों के भीतर इन मूल्यों का गर्व से समर्थन करते हैं। बयान में कहा

गया है, "हमारे अभियान भी यही दर्शाते हैं। हम समझते हैं कि हर कोई हमारे रुख से सहमत नहीं होगा, और हम एक अलग दृष्टिकोण रखने के उनके अधिकार का सम्मान करते हैं। हमारा इरादा किसी भी विश्वास, रीति-रिवाजों और परंपराओं, धार्मिक या किसी भाव को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर हमने किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो यह अनजाने में हुआ था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। इससे पहले टाटा समूह के आभूषण ब्रांड तनिष्क को एक विज्ञापन वापस लेने के लिए मजबर किया गया था, जिसमें एक अंतरधार्मिक जोड़े को उसके मुस्लिम ससुराल वालों द्वारा हिंदू दुल्हन के लिए आयोजित गोद भराई में दिखाया गया था। कंपनी ने बाद में विज्ञापन वापस ले लिया था। कपड़ों के ब्रांड मान्यवर का विज्ञापन भी विवादों के घेरे में आया था। इस विज्ञापन में शादी की पोशाक में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट एक पुरानी परंपरा पर सवाल उठाती दिखती हैं।

## केंद्र ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पहल शुरू की

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष एक लाख रुपये कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। महिलाओं की आर्थिक र्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से मंत्रालय अगले दो वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सहायता भी प्रदान करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एक लाख रुपये की वार्षिक आय के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने पर ध्यान दिया जाएगा।" मंत्रालय ने कहा कि देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न मॉडलों के आधार पर राज्य सरकारों को एक विस्तृत सलाह जारी की गई है। बयान के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.7 करोड़ महिलाओं को 70 लाख एसएचजी में शामिल किया गया है। एसएचजी को सालाना 80000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी की सहायता दी जा रही है।
अब सुलभ शौचालय को ढढंढने में मदद करेगा गुगल मेप, बताएगा कहां है शौचालय

गूगल मेप के जरिये आप जहां चाहे मदद लेकर पहुंच सकते हैं या ये कहिये की गूगल मेप आपके डेस्टिनेशन को सर्च करने में मदद करता है। अनजाने रास्ते हो या नई जगह आज ज्यादा संख्या में लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि, गूगल मेप फेमस लोकेशन और रास्तों को बताने में मदद करता है। इसके अलावा ळववहसम मैप्स सार्वजनिक शौचालय लोकेटर आपके नजदीकी सार्वजनिक शौचालय या सुलभ शौचालय को खोजने में आपकी सहायता करता है। गूगल मेप का ये


किया गया और जानकारी के लिए बता दें, यह पहल Google और शहरी विकास मंत्रालय के बीच सहयोग के रूप में आई है ।
Google के सार्वजनिक शौचालय लोकेटर का उद्देश्य
ळववहसम के पब्लिक टॉयलेट लोकेटर फीचर का उद्देश्य लोगों को एक स्वच्छ और साफ-सुथरा टॉयलेट खोजने में मदद करना है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। गूगल मैप्स सार्वजनिक शौचालय लोकेटर फीचर काफी हद तक रिव्यूज के आधार पर काम करेगा। 'Sulabh Shauchalay near me' सर्च करेने के बाद आपको गुगल मैप्स आस-पास के पब्लिक टॉयलेट के बारे में जानकारी देगा। सर्च करने पर वो पब्लिक टॉयलेट सबसे ऊपर आएगा, जो साफ-सुधरा है या नहीं ये रिव्यूज खराब हैं, वो पब्लिक टॉयलेट नीचे लिखा नजर आएगा।
अन्य पब्लिक शौचालयों के बारे में जानकारी ऐसा नहीं है कि Google मैप्स पर केवल

एक शानदार फीचर है जो सफर में लोगों की मदद करता है। पब्लिक टॉयलेट लोकेटर सुविधा उपलब्ध
2021 तक गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, भोपाल और इंदौर सहित कई और शहरों को शामिल करने के लिए इस सुविधा का विस्तार

शौचालय तक सीमित है। इसमें मेट्रो स्टेशनों, मॉल, पेट्रोल पंप, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों आदि में पाए जाने वाले अन्य जगहें भी शामिल हैं।

## छोटी रकम में बिजनेस कैसे स्टार्ट की जाए

कोरोना महामारी के बाद आजकल रोजगार ढढढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग नौकरी छोड़कर कारोबार को शुरू करने की कोशिश में लग रहे हैं। अगर ऐसा विचार आप का भी है तो हम एक शानदार आइडिये से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। जिसे आप कम पैसों में शुरू करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस बिजनेस में है कि आप पोहा बनाने की यूनिट लगा सकते हैं यह एक अच्छा कारोबार है। पोहा को न्यूट्रिटिव फूट माना जाता है। पोहा को ज्योदातर नाश्ते के रूप में खाया जाता है और इसे बनाना और पचाना दोनों आसान है। यही वजह है कि पोहा की डिमांड पहले से बढ़ गई है। आपको बता दें कि आप पोहा मैन्यु फैक्चौरिंग यूनिट लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो, ज्ञटप्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक, मात्र 2.43

लाख रुपये के निवेश से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लगभग 500 वर्ग फुट के स्पेमस में आप यह यूनिट लगा सकते हैं। जानकारी के लिए अपको बता दें कि इस पर आपको पहले 1 लाख रुपये खर्च करने वहीं आपको पोहा मशीन, सिक्स, भट्टी, पैकिंग मशीन, ड्रम आदि पर 1 लाख रुपये खर्च होगा। इस तरह आपका कुल खर्च 2 लाख रुपये होगा जबकि वर्किंग कैपिटल के तौर पर केवल 43 हजार रुपये खर्च होंगे। दरअसल प्रोजेक्टी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्टच शुरू करने के बाद आपको रॉ मैटिरियल लेने के बाद इस पर आपको लगभग 6 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा आपको लगभग 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे । इस तरह आप लगभग 1000 क्विंटल पोहा का प्रोडक्शगन कर सकेंगे और जिस पर कॉस्टट ऑफ प्रोडक्शन 8.60 लाख रुपये आएगी। आप 1000 क्विंटल पोहा लगभग 10 लाख रुपये में बेचा जा

सकता है। यानी आपको लगभग 1.40 लाख रुपये की कमाई हो सकती है।
लोन लेने के लिए करें ये काम
बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि, अगर आप KVIC की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत लोन अप्लाई करते हैं तो आपको करीब 90 फीसदी लोन मिल सकता है और केवीआईसी द्वारा हर साल विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लोन दिया जाता है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं।
-विनायक, बीएजेएमसी ,तृतीय वर्ष


## Fake Feminism

Women are not only always victims. Few of them make stories to get sympathy and to ake revenge.
Why in our society it is always believe that a woman is always a victim. We just get concern by seeing only the one side of the coin and pass the news, or our judgement (though we are not judge) without knowing about the second side of the coin. It is not necessary that women are always victim she can be an attacker as well. Due to this fake feminism and feminist the wrong definition of feminism is being forwarded. In today's world when we say women are equal to men why to give special provisions to women... Just because it is assumed she is weak dude she is not weak... No one can be stronger than women. It's not easy to lose blood from your body like a water from a tap for continuous 5 days.
It's not easy to carry a child for 9 months in a womb. Just because once it is assumed that women are weak it is being continued like a tradition now. No one is weak till the time you think you are weak. Stop forwarding fake feminism to the future generation. Being a feminist means

believing in equal rights, and duties of
-Khushi Mahajan, BAJMC, 1st Year both men and women.

## IWPORTIATIT Quouts

"I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure -- that is all that agnosticism means."

Clarence Darrow
"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.'

Henry Ford
"I'll sleep when I'm dead."

- Warren Zevon
"There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread."

Mahatma Gandhi
*****

Compilation: Arushi

## WIVIUERS v/s



## Winner says "Let me do it

for you";
Loser says "That is not my
job".
*****

Winners say "I must do
something";
Losers say "Something must be done"
*****
Winner is always a part of
the answer;
Loser is always a part of
the problem.
******
Winner sees an answer for
every problem;
Loser sees a problem for
every answer.
*****

To Be Continued In Next Issue.
Compilation:
Arushi
All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature \& Write-up along with their Views \& Feedback at: youngstertias@gmail.com

