# GURUKULA KANGARI VISHWAVIDYALAYA 

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

# DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

## UNDERGRADUATE PROGRAMME <br> (Courses effective from Academic Year 2015-16)

## Preamble

The University Grants Commission (UGC) has initiated several measures to bring equity, efficiency and excellence in the Higher Education System of country. The important measures taken to enhance academic standards and quality in higher education include innovation and improvements in curriculum, teaching-learning process, examination and evaluation systems, besides governance and other matters.

The UGC has formulated various regulations and guidelines from time to time to improve the higher education system and maintain minimum standards and quality across the Higher Educational Institutions (HEIs) in India. The academic reforms recommended by the UGC in the recent past have led to overall improvement in the higher education system. However, due to lot of diversity in the system of higher education, there are multiple approaches followed by universities towards examination, evaluation and grading system. While the HEIs must have the flexibility and freedom in designing the examination and evaluation methods that best fits the curriculum, syllabi and teaching-learning methods, there is a need to devise a sensible system for awarding the grades based on the performance of students. Presently the performance of the students is reported using the conventional system of marks secured in the examinations or grades or both. The conversion from marks to letter grades and the letter grades used vary widely across the HEIs in the country. This creates difficulty for the academia and the employers to understand and infer the performance of the students graduating from different universities and colleges based on grades.

The grading system is considered to be better than the conventional marks system and hence it has been followed in the top institutions in India and abroad. So it is desirable to introduce uniform grading system. This will facilitate student mobility across institutions within and across countries and also enable potential employers to assess the performance of students. To bring in the desired uniformity, in grading system and method for computing the cumulative grade point average (CGPA) based on the performance of students in the examinations, the UGC has formulated these guidelin

## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS):

The CBCS provides an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective/minor or skill based courses. The courses can be evaluated following the grading system, which is considered to be better than the conventional marks system. Therefore, it is necessary to introduce uniform grading system in the entire higher education in India. This will benefit the students to move across institutions within India to begin with and across countries. The uniform grading system will also enable potential employers in assessing the performance of the candidates. In order to bring uniformity in evaluation system and computation of the Cumulative Grade Point Average (CGPA) based on student's performance in examinations, the UGC has formulated the guidelines to be followed.

## Outline of Choice Based Credit System:

1. Core Course: A course, which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement is termed as a Core course.
2. Elective Course: Generally a course which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialized or advanced or supportive to the discipline/ subject of study or which provides an extended scope or which enables an exposure to some other discipline/subject/domain or nurtures the candidate's proficiency/skill is called an Elective Course.
2.1 Discipline Specific Elective (DSE) Course: Elective courses may be offered by the main discipline/subject of study is referred to as Discipline Specific Elective. The University/Institute may also offer discipline related Elective courses of interdisciplinary nature (to be offered by main discipline/subject of study).
2.2 Dissertation/Project: An elective course designed to acquire special/advanced knowledge, such as supplement study/support study to a project work, and a candidate studies such a course on his own with an advisory support by a teacher/faculty member is called dissertation/project.
2.3 Generic Elective (GE) Course: An elective course chosen generally from an unrelated discipline/subject, with an intention to seek exposure is called a Generic Elective.
P.S.: A core course offered in a discipline/subject may be treated as an elective by other discipline/subject and vice versa and such electives may also be referred to as Generic Elective.
3. Ability Enhancement Courses (AEC)/Competency Improvement Courses/Skill Development Courses/Foundation Course: The Ability Enhancement (AE) Courses may be of two kinds: AE Compulsory Course (AECC) and AE Elective Course (AEEC). "AECC" courses are the courses based upon the content that leads to Knowledge enhancement. They ((i) Environmental Science, (ii) English/MIL Communication) are mandatory for all disciplines. AEEC courses are valuebased and/or skill-based and are aimed at providing hands-on-training, competencies, skills, etc.
3.1 AE Compulsory Course (AECC): Environmental Science, English Communication/MIL Communication.
3.2 AE Elective Course (AEEC): These courses may be chosen from a pool of courses designed to provide value-based and/or skill-based instruction.Project work/Dissertation is considered as a special course involving application of knowledge in solving / analyzing /exploring a real life situation / difficult problem. A Project/Dissertation work would be of 6 credits. A Project/Dissertation work may be given in lieu of a discipline specific elective paper.

## Details of Courses Under Undergraduate Programme (B.A.)

## Course <br> *Credits

## I. Core Course

Paper+ Practical / Tutorial
$12 \mathrm{X} 4=48$
(12 Papers)
Two papers - English
Two papers - MIL
Four papers - Discipline 1.
Four papers - Discipline 2.
Core Course Practical / Tutorial 12X2=24
(12 Practicals)
II. Elective Course $6 \times 4=24$
(6 Papers)
Two papers- Discipline 1 specific
Two papers- Discipline 2 specific
Two papers- Inter disciplinary
Two papers from each discipline of choice and two papers of interdisciplinary nature.
Elective Course Practical / Tutorials
$6 \times 2=12$

Two papers- Discipline 1 specific
Two papers- Discipline 2 specific
Two papers- Generic (Inter disciplinary)
Two papers from each discipline of choice including papers of interdisciplinary nature.

Note- Optional Dissertation or project work in place of one elective paper (6 credits) in $6{ }^{\text {th }}$ Semester

## III. Ability Enhancement Courses

1. Ability Enhancement Compulsory 2 X $2=4$
(2 Papers of 2 credits each)
Environmental Science
English Communication/MIL
2. Ability Enhancement Elective 4 X 2 $=8$
(Skill Based)
(4 Papers of 2 credits each)

Total credit= $\mathbf{1 2 0}$

Institute should evolve a system/policy about ECA/ General Interest/Hobby/Sports/NCC/NSS/related courses on its own.
*wherever there is a practical there will be no tutorial and vice-versa.

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
B.A. (PROGRAMME) PHILOSOPHY

|  | CORE COURSE (12) | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2) | Skill Enhancement Course (SEC) (2) | Discipline Specific Elective DSE (4)* | Generic Elective GE $(2)^{*}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | English/MIL-1 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { DSC }-1 \mathrm{~A} \\ & \cdot \quad \text { ETHICS } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  | DSC -2 A |  |  |  |  |
| II | MIL/English - 1 |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { DSC } 1 \text { B } \\ & \cdot \quad \text { LOGIC } \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  | $\text { DSC } 2 \text { B }$ |  |  |  |  |
| III | English/MIL-1 |  | ETHICAL DECISION MAKING |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { DSC } 1 \text { C } \\ & \bullet \quad \text { INDIAN } \\ & \quad \text { PHILOSOPHY } \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  | DSC 2 C |  |  |  |  |
| IV | MIL/English - 1 |  | Yoga <br> Philosophy |  |  |
|  | DSC 1 D <br> WESTERN PHILOSOPHY |  |  |  |  |
|  | $\text { DSC } 2 \mathrm{D}$ |  |  |  |  |
| V |  |  |  | DSE $1 \mathrm{~A}, 2 \mathrm{~A}, 1 \mathrm{~B} \& 2 \mathrm{~B}$ <br> Sem. $\mathbf{V}$ <br> 1.Aesthetics <br> 2.Applied Ethics <br> 3.Bioethics <br> 4.Buddhism <br> 5.Jainism <br> 6. Vaidic value system | PHILOSOPHICAL METHODS <br> FUNDAMENTAL OF INDIAN PHILOSOPHY <br> PHILOSOPHICAL THOUGHT OF B.R. AMBEDKAR |
|  |  |  |  | Sem.VI <br> 1.Social and Political philosophy 2.Philosophy of Religion |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  | 3.Greek Philosophy <br> 4.Feminism <br> 5.Essay writing/Dissertation | TECNOLOGY AND ETHICS <br> PHILOSOPHICAL THOUGHT OF SWAMI DAYANANDA |

-     * Conditions of Elective course providing by the department -

1. Minimum availability of 05 students in concern course.
2. Basis upon the availability of course expert-Teacher.

## GURUKULA KANGRI VISHWAVIDYALAYA

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)
Details of Courses Under Undergraduate Programme (B.A.) (All syllabus/courses-code rewised by order of Exam-Controller dated on 12/10/2015 )

DISCIPLINE SPECIFIC CORE COURSE (DSC)
Semester I: DSC 1A/2A: ETHICS - BPI-C101
Semester II: DSC 1B/2B: LOGIC - BPI-C201
Semester III: DSC 1C/2C: INDIAN PHILOSOPHY - BPI-C301
Semester IV: DSC 1D/2D: WESTERN PHILOSOPHY - BPI-C401
DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE COURSE (DSE)
SEMESTER V / VI
DSE PAPERS:

- AESTHETICS - BPI-E501
- APPLIED ETHICS - BPI-S501
- BIOETHICS - BPI-E503
- BUDDHISM - BPI-E504
- JAINISM - BPI-E505
- VAIDIC VALUE SYSTEM - BPI-E506
- SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY - BPI-S601
- PHILOSOPHY OF RELIGION - BPI-E602
- GREEK PHILOSOPHY - BPI-E603
- FEMINISM - BPI-E604
- ESSAY WRITING/DISSERTATION - BPI-E661

GENERIC ELECTIVE COURSE (GE)
GE:

- PHILOSOPHICAL METHODS - BPI-G501
- FUNDAMENTALS OF INDIAN PHILOSOPHY - BPI-G502
- PHILOSOPHICAL THOUGHT OF AMBEDKAR - BPI-G503
- TECHNOLOGY AND ETHICS

BPI-G601

- PHILOSOPHICAL THOUGHT OF SWAMI DAYANANDA

SKILL ENHANCEMENT COMPULSORY COURSE (2)
SEC:

- ETHICAL DECISION MEKING - BPI-S301
- YOGA PHILOSOPHY
- BPI-S401

6
GURUKUL K KNGRI VISHW AVIDY ALAY A
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

## (All syllabus/courses-code rewised by order of Exam-Controller

 dated on 12/10/2015)बी० ए० ( कार्यक्रम ) सी०बी०सी०एस० कोर्स
डिसप्लिन स्पेसीफिक कोर कोर्स (डी०एस०सी०)
सेमेस्टर I: डी०एस०सी० 1ए/2ए : नीतिशास्त्र - BPI-C101
सेमेस्टर II: डी०एस०सी० 1 बी $/ 2$ बी : तर्कशास्त्र - BPI-C201
सेमेस्टर II: डी०एस०सी० 1 सी / 2सी : भारतीय दर्शन - BPI-C301
सेमेस्टर II: डी०एस०सी० 1डी / 2डी : पाश्चात्य दर्शन - BPI-C401
डिसप्लिन स्पेसीफिक इलेक्टिव कोर्स (डी०एस०ई०)
सेमेस्टर V/VI
डी०एस०ई० पेपर :

- सौन्दर्यशास्त्र - BPI-E501
- व्यावहारिक/अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र - BPI-S501
- जैव नीतिशास्त्र - BPI-E503
- बौद्ध दर्शन - BPI-E504
- जैन दर्शन - BPI-E505
- वैदिक मूल्य व्यवस्था - BPI-E506
- सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन - BPI-S601
- धर्म दर्शन - BPI-E602
- ग्रीक फिलॉसॉफी - BPI-E603
- नारीवाद - BPI-E604
- निबन्ध लेखन / लघुशोध प्रबन्ध - BPI-E661

जनेरिक इलेक्टिव कोर्स (जी०ई०)
जी॰ई० :

- दार्शनिक विधियाँ

BPI-G501

- भारतीय दर्शन के आधार
- BPI-G502
- अम्बेडकर का दार्शनिक चिन्तन
- BPI-G503
- प्रौद्योगिकी एवं नीतिशास्त्र
- BPI-G601
- स्वामी दयानन्द का दार्शनिक चिन्तन
- BPI-G602

स्किल एन्हैन्स्मेन्ट कम्पल्सरी कोर्स
एस०ई०सी० :

- नैतिक निर्णय रचना - BPI-S301
- योग दर्शन - BPI-S401

7

# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER}

## CODE BPI-C101

Semester I : ETHICS

## UNIT I

1. The Fundamental Questions of Ethics.
2. The Is - Ought Controversy
3. The Ethical Journey (From Convention to Reflection).

## UNIT-II

1. Consequentialism: J.S. Mill (Utilitarianism).
2. Deontological Ethics: Immanuel Kant (Duty, Categorical Imperative and Good will)
3. Virtue ethics: Aristotle (Well-being and Golden Mean)

UNIT- III

1. Sanskar
2. Vaidic karmphalvada
3. Puruṣārthas

## UNIT-IV

1. Niṣkāmakarma (Bhagvadgītā)
2. Compassion and Forgiveness. (Buddhism)
3. Pritipurvk, Dharmmanushar and Yatha-Yogya Vyavhar (Dayanand)
4. Non-violence (M.K. Gandhi)

## इकाई-I :

1. नीतिशास्त्र के मूलभूत प्रश्न
2. 'है' और 'चाहिए' की समस्या
3. नैतिक यात्रा (परम्परा से परावर्तन )

## इकाई-II:

1. परिणामवाद : जे०एस० मिल (उपयोगितावाद)
2. नैतिक कर्तव्यवाद : काण्ट (कर्तव्य, निरपेक्ष आदेश, शुभ संकल्प)
3. सद्गुणाधारित नीतिशास्त्र : अरस्तू ( कल्याण और मध्यम मार्ग )

## इकाई-III:

1. संस्कार
2. वैदिक कर्मफलवाद
3. पुरूषार्थ

## इकाई-IV:

1. निष्काम कर्म (गीता)
2. करूणा और क्षमा (बुद्ध)
3. प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार एवं यथा योग्य व्यवहार का सिद्धांत ( दयानन्द)
4. अहिंसा (गाँधी)

## Recommended Readings:

- Aristotle, (1926) Nichomachian Ethics, Harvard University Press.
- Hartmann, N. (1950) Moral Phenomena, New Macmillan.
- Kant, Immanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals, Trans. H J Paton, as The Moral Law. London.
- Mill, JS (1863): Utillitarianism, London, in Mary Warnock. Ed. 1962
- Prasad, R. (1989): Karma, Causation and Retributive Morality, ICPR, New Delhi.
- Sharma, I.C., (1965) Ethical Philosophies of India, London: George Allen and Unwin Ltd.
- Goodman, Charles. (2009), Consequences of Compassion: An Introduction and Defense of Buddhist Ethics, New York: Oxford University Press.
- Gowans, Christopher W. (2015), Buddhist Moral Philosophy: An Introduction, New York \& London, Routledge.
- Śrimadbhagvadgitá.
- The Selected Works of Mahatama Gandhi, (2006) V - Volumes, Ahmedabad: Navjivan.
- शर्मा, डॉ0 रामनाथ, नीतिशास्त्र की रूपरेखा/
- सिंह, डॉ0 रामजी, गाँधी दर्शन मीमांसा।
- वर्मा, वेद प्रकाश, नीतिशास्त्र के मूल सिद्धांत, \& अधि-नीतिशास्त्र के मुख्य सिद्धांत, ऍलाइड पब्लिशर्स प्रा०लि०, नई दिल्ली।
- मिश्र, हृदय नारायण, नीतिशास्त्र की समस्याएं।
- शेखावत, राजवीर सिंह, भारतीय नीतिमीमांसा।
- भारतीय, भवानी लाल ; ऋषि दयानन्द- सिद्धांत और जीवन दर्शन,2006।
- दयाकृष्ण, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास।


## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER

## CODE BPI-C201

Semester II: LOGIC

## UNIT I: Basic Logical Concepts

1. Proposition and Sentence
2. Deductive and Inductive arguments
3. Truth, Validity and Soundness

## UNIT II: Traditional Logic

(A)

1. Terms and Distribution of Terms.
2. Categorical Propositions.
3. Traditional Square of Opposition and Existential Import.
4. Translating Ordinary Language Sentences into Standard Form.
5. Immediate Inference - Conversion, Obversion and Contraposition.
(B)
6. Categorical Syllogism: Figure and Mood
7. Syllogistic Rules and Fallacies
8. Venn-Diagram

## UNIT III: Symbolization

1. Types of Truth Functions (Negation, Conjunction, Disjunction (Alternation), Conditional (Material Implication), Bi-conditional (Material Equivalence).
2. Statements, Statement forms and Logical Status.
3. Decision Procedures: Truth Table Method and Reductio ad absurdum.

UNIT IV: Informal Fallacies
(As given in I. M. Copi, $14^{\text {th }}$ ed.)
इकाई I: तर्कशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं

1. तर्कवाक्य और वाक्य
2. निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्तियाँ
3. सत्यता, वैधता और संपुष्टि

## इकाई II: परम्परागत तर्कशास्त्र

(अ)

1. पद और पदों की व्याप्ति
2. निरपेक्ष तर्कवाक्य
3. परम्परात्मक विरोध-वर्ग और सत्तात्मक तात्पर्य
4. साधारण भाषा के वाक्यों को मानक आकार में परिवर्तित करना
5. अव्यवहित अनुमान - परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रति-परिवर्तन
(ब)
6. निरपेक्ष न्यायवाक्य : आकृति और अवस्था
7. न्यायवाक्यीय नियम और दोष
8. वेन-आरेख

## इकाई III: प्रतीकात्मकता

1. सत्यता फलन के प्रकार (निषेध, संयोजन, विकल्प, हेतु-हेतुमत् )
2. कथन, कथन के आकार और तार्किक अभिकथन
3. निर्णय प्रणाली : सत्यता सारिणी की पद्धति और तर्क को असिद्ध करना

इकाई IV: अनौपचारिक तर्कदोष
(आई०एम० कोपी के पुस्तक "Introduction to logic ",14 ${ }^{\text {th }} \mathrm{ed}$. के अनुसार)

## Prescribed Texts:

- Basson, A. H. and O’Connor, D. J. (1960) An Introduction to Symbolic Logic, Free Press. I
- Copi, I. M. (2010) Introduction to Logic ( $14^{\text {th }}$ ed) New Delhi: Prentice Hall of India हिन्दी अनुवाद- पाण्डेय, डॉ० संगमलाल, तर्कशास्त्र का परिचय , ।
- शर्मा, बांकेलाल, तर्कशास्त्र प्रवेश।
- राजनरायण, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र ।
- मिश्र, रमाशंकर, आधुनिक तर्कशास्त्र।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER}

CODE BPI-C301
Semester III: INDIAN PHILOSOPHY
UNIT I: Indian Philosophy: An Overview:

1. General Characteristics of Indian Philosophy

UNIT II: Theory of Knowledge (Nyāya-Vaiśeșika): The Four Pramāṇas:

1. Perception (Pratyakșa)
2. Inference (Anumāna)
3. Comparison (Upamāna)
4. Testimony (Śabda)

UNIT III: Theories of Reality:

1. Sankhaya
2. Nyāya-Vaiśeṣika
3. Buddhism

UNIT IV: Theories of Causation:

1. Sāṃkhya (Satkāryavāda)
2. Nyāya- Vaiśeṣika (Asatkāryavāda)
3. Buddhism (Pratītyasumatpāda)

इकाई- I: भारतीय दर्शन : एक सिंहावलोकन

1. भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं

इकाई- II: ज्ञानमीमांसा (न्याय-वैशेषिक) : चार प्रमाण

1. प्रत्यक्ष
2. अनुमान
3. उपमान
4. शब्द

इकाई- III: सत् का सिद्धांत

1. सांख्य
2. न्याय-वैषेशिक
3. बौद्ध

इकाई- IV: कारणता सिद्धांत

1. सत्यकार्यवाद(सांख्य)
2. असत्यकार्यवाद(न्याय-वैशेषिक)
3. प्रतीत्यसमुत्पादवाद( बौद्ध)

## Recommended Readings:

- Chatterjee, S \& Datta. D.M (1984) An Introduction to Indian Philosophy, $8^{\text {th }}$ ed., University of Calcutta, (Eng\&Hindi)
- Dasgupta, S.N (2004), A History of Indian Philosophy, vol.1, Delhi: MLBD Publishers.
- Datta, D.M., (1972) The Six Ways of Knowing, University of Calcutta.
- Hiriyanna, M. (1994) Outlines of Indian Philosophy, Delhi: MLBD Publishers. (2015) The Essentials of Indian Philosophy, Delhi: MLBD Publishers.
- Mohanty, J.N. (1992) Reason and Tradition in Indian Thought, Oxford: Calrendon Press. (2002) Essays on Indian Philosophy, (2 ${ }^{\text {nd }}$ ed) ed. by P. Bilimoria, UK: Oxford University Press.
- Murthi, K. S. (1959) Revelation and Reason in Advaita Vedanta. Waltair: Andhra University Press.
- Organ, T. W. (1964) The Self in Indian Philosophy. London: Mounton \& Co.
- शर्मा, डॉ० ओ३म; जैन, बौद्ध और न्याय दर्शनों में ज्ञानमीमांसा।
- शर्मा, डॉ0 नीलिमा; भारतीय ज्ञानमीमांसा।
- राधाकृष्णन, सर्व०; भारतीय दर्शन।
- दासगुप्ता, एस०एन०; भारतीय दर्शन का इतिहास।
- Pandey, S. L. (1983) Pre-Samkara Advaita Philosophy, ( $2^{\text {nd }}$ ed.) Allahabad: Darsan Peeth.
- Radhakrishnan, S. (1929) Indian Philosophy, Volume 1. Muirhead Library of Philosophy ( $2^{\text {nd }}$ ed.) London: George Allen and Unwin Ltd.
- Radhakrishnan, S. and Moore, C. A. (1967) A Sourcebook in Indian Philosophy, Princeton.
- Raju, P.T. (1985) Structural Depths of Indian Thought, Albany, NY: State University of New York Press.
- Sharma, C.D (2000), A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarasidass, Articles:
- Chatalian, G. (1983) Early Indian Buddhism and the Nature of Philosophy: A Philosophical Investigation, Journal of Indian Philosophy, June 1983, Volume 11, Issue 2, pp 167-222
- Gokhale, P, P. (1991) The Logical Structure of Syādvāda, in The Journal of Indian Council of Philosophical Research, Vol. 8, No.3.
- Koller, J. M. K. (1977), Skepticism in Early Indian Thought, Philosophy East and West, 27(2): 155-164
- Prevos, p. (2002) The Self in Indian Philosophy: Hindu, Buddhist and Carvaka views. http://prevos.net/humanities/philosophy/self/


## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> B.A. (PROGRAMME) CORE PAPER

CODE BPI-C401
Semester IV: WESTERN PHILOSOPHY

## UNIT I

1. Plato: Knowledge and Opinion
2. Descartes: Cogito Ergo Sum, Mind body Dualism and its critique by Ryle.

UNIT II

1. Spinoza: Concepts of Substance
2. Leibnitz : Theory of Monads

UNIT III

1. Berkeley: Critique of Locke's theory of Material substance
2. Hume: Scepticism

## UNIT-IV

1. Kant: Classification of Propositions, Possibility of synthetic a priori.

## इकाई- I:

1. प्लेटो : ज्ञान और धारणा
2. देकार्त : 'मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मन-शरीर का द्वैतवाद तथा राइल द्वारा उसका खण्डन

## इकाई-II:

1. स्पिनोज़ा : द्रव्य सिद्धांत
2. लाइबत्नीज़ : चिद्णुवाद

इकाई- III:

1. बर्कले : लॉक के जड़वाद का खण्डन
2. ह्यूम : संदेहवाद

इकाई-IV:

1. काण्ट : प्रतिज्ञप्तियों का वर्गीकरण, संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय की संभावना

## Recommended Readings:

- Berkeley, G. (1985), The Principles of Human Knowledge G.J. Warnock, (ed). Great Britain: Fontana Press, Part-1, Sections 1-24.
- Descartes, R. (1647), Meditations Concerning First Philosophy, Meditation II, Harper Torch Books.
- Locke, J. (1706) An Essay Concerning Human Understanding, London,. CH. XXIII
- Moore, B. (2011) Philosophy: The Power of Ideas, New Delhi: TMH.
- O'Conor, D. J. (1964) A Critical History of Western Philosophy, New York: Macmillan.
- Plato: Republic (tr) Lee, penguin England Book VI, 502-501.
- Ryle, G. (1949) The Concept of Mind, Hutchinsion, Chapter-I.
- Stegmuller, W. (1969), Main Currents in Contemporary German, British and American Philosophy, , Dordrecht: D. Reidel Publishing.
- Thomson, G. (1992) An Introduction to Modern Philosophy, California: Wadsworth Publishing.
- Titus, S. and Nalan. (1994) Living Issues in Philosophy, London: OUP.
- दीवानचन्द, डॉ0( 1968), तत्त्व-ज्ञान, हिंदी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ।
- दयाकृष्ण, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास।
- मिश्र, एच०एन०, ज्ञानमीमांसा की समस्याऐं।
- अग्रवाल, डॉ० ब्रह्म स्वरूप, पाश्चात्य दर्शन।
- मिश्र, एच०एन०, पाश्चात्य दर्शन की समस्याऐं


## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> B.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-E501

Semester V: AESTHETICS
UNIT I: Nature of Aesthetics

1. Definitions of art (Art as Significant Fort, Art as Intuition, Art as Communication, Art as Expression)
2. Art and Beauty
3. Art and Society

## UNIT II: Identity of a work of art

1. Art as product and art as process
2. Art and physical medium
3. Art and emotion

UNIT III: Art and Aesthetic Experience

1. Immanuel Kant on "Disinterested Delight"
2. John Dewey on "art as experience"
3. Abhinavagupta on "Rasa"; Niapatti

## UNIT IV Art, Religion, and Spirituality

Ananda Coomaraswamy
Sri Aurobindo
Rabindranath Tagore.
इकाई-I: सौन्दर्यशास्त्र की प्रकृति

1. कला की परिभाषाएं (महत्वपूर्ण दुर्ग के रूप में कला, अन्तर्जान के रूप में कला, संचार के रूप में कला, अभिव्यक्ति के रूप में कला)
2. कला और सौंदर्य
3. कला और समाज

इकाई-II: कलात्मक कार्य की पहचान

1. उत्पाद और प्रक्रिया के रूप में कला
2. कला और भौतिक माध्यम
3. कला और भाव

## इकाई-III: कला और सौन्दर्यात्मक अनुभव

1. इमैन्युअल काण्ट का सिद्धांत - निरपेक्ष आनन्द
2. जॉन डूवी - कला एक अनुभव
3. अभिनव गुप्त - रस निष्पत्ति

## इकाई-IV: कला, धर्म और आध्यात्मिकता

1. आनन्द कुमार स्वामी
2. श्री अरविन्द
3. रविन्द्रनाथ टैगोर

## Recommended Books

2. Aldrich, V.C, (1963) Philosophy of Art, Prentice Hall.
3. Coleman F, X. J (1968) Contemporary Studies in Aesthetics, Mcgraw-Hill.
4. Ghosh , R. K. (2006) Great Indian Thinkers on Art: Creativity, Aesthetic

Communication, and Freedom, Delhi: Sundeep Prakashan (Black and White).
5. Gnoli,R. (1957)Aesthetic Experience according to Abhinavagupta, Artibus Asiae Publishers.
6. Hanfling, O. ed. (1992) Philosophical Aesthetics: An Introduction, Blackwell.
7. Miller, R. M. ed. (1952) A Modern Book of Esthetics (Fifth Edition\}, Holt, Renehart and Winston.
8. सिंह, फतेह; भारतीय सौंदर्यशास्त्र की भूमिका।
9. वाजपेयी, डॉ० राजेन्द्र; सौंदर्य।
10. हीरा, राजवंश सहाय; सौंदर्यशास्त्र।

## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

## DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

## B.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-S501

Semester V : APPLIED ETHICS
UNIT I

1. An Introduction to Moral Philosophy and Applied Ethics.

UNIT II: Issues, Rights and Concerns

1. Issues of life and Death (Euthanasia and Suicide, Theories of Punishment)
2. Right to Dissent (Terrorism)
3. Concerns (Female Feticide, Surrogacy, Cloning)

## UNIT III: Environmental Ethics

1. Nature as Means or End.
2. Respect to animals and ecology

UNIT IV: Media Ethics-

1. Media Ethics- Print and Cyber Media

इकाई-I: नैतिक दर्शन एवं व्यवहारिक नीतिशास्त्र परिचय
इकाई-II: समस्या, अधिकार और सरोकार

1. जीवन और मृत्यु की समस्याएं( इच्छामृत्यु और आत्महत्या, दण्ड के सिद्दांत)
2. असहमति का अधिकार (आतंकवाद)
3. सरोकार ( कन्या भूणहत्या, सरोगेसी, क्लोनिंग )

## इकाई-III: पर्यावरणीय नीतिशास्त्र

1. प्रकृति ; साधन या साघ्य के रूप में
2. जीवों और पारिस्थितिकी के प्रति आदरभाव

इकाई-IV: संचार माध्यम की नैतिकता ( मीडिया एथिक्स )- प्रिन्ट और साइबर मीडिया

## Recommended Readings:

- Andrew, L. and Rolston, H. eds. (2007) Environmental Ethics: An Anthology. MA, U.S.A.: Blackwell Publishing.
- Dower, N. (2007) World Ethics: The New Agenda. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Jecker, N. S., Jonsen, A. R., and Pearlman, R. A. eds. (2010)Bioethics: An Introduction to the History, Method and Practice. New Delhi: Jones and Bartlett.
- Motilal, S. ed. (2010) Applied Ethics and Human Rights: Conceptual Analysis and Contextual Applications. London: Anthem Press: London, 2010.
- Rachel, J. (2011) The Elements of Moral Philosophy. Oxford: Oxford University Press:
- Singer, P. (1986) Applied Ethics. Oxford: Oxford University Press.
- Yogi, M. M. (2007) Euthanasia: Its Moral Implication, Delhi: Pratibha Prakashan.
- जटाशंकर, अम्बिकादत्त शर्मा, कंचन सक्सेना, शैलेश कुमार सिंह \& दिलिप चारण , "अनुप्रयुक्त दर्शन तथा नीतिशास्त्र के आयाम", न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन,।
- चौधरी, एम०पी०, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
- मिश्र, प्रो० नित्यानंद, नीतिशास्त्र : सिद्धांत और व्यवहार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
- Suresh, Gori, Environmental Studies and Ethics.
- Kumari, Vinod, Issues in Applpied Ethics.
- व्यास, दामोदर एवं निगम, हरिश्चन्द्र; आधुनिक जीवन और पर्यावरण ।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHYB.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-E503

## SEMESTER V : BIOETHICS

## UNIT I: Introduction to Bio-ethics

1. Understanding ethics and bioethics
2. Human dignity and human rights
3. Principles of benefit and harm

## UNIT II: Autonomy, Consent and Privacy

1. Autonomy and individual responsibility
2. Consent
3. Persons without the capacity to consent
4. Respect for human vulnerability and personal integrity
5. Privacy and confidentiality

## UNIT III: Justice, Diversity and Co-operation

1. Equality, justice and equity
2. Non-discrimination and non-stigmatization
3. Respect for cultural diversity and pluralism
4. Solidarity and cooperation

UNIT IV: Health, and Responsibility

1. Social responsibility and health
2. Sharing of benefits
3. Protecting future generations
4. Protection of the environment, the biosphere and biodiversity

इकाई-I: जैव नीतिशास्त्र का परिचय

1. नैतिक समझ और जैव नीतिशास्त्र
2. मानव गरिमा और मानव अधिकार
3. लाभ और हानि का सिद्धांत

इकाई-II: स्वायत्तता, सहमति और गोपनीयता

1. स्वायत्तता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
2. सहमति
3. क्षमता विहीन व्यक्ति के प्रति सहमति
4. मानवीय वेदना और वैयक्तिक प्रतिबद्धता के प्रति आदर
5. गोपनीयता और विश्वसनीयता

इकाई-III: न्याय, विविधता, और सहयोग

1. समता, न्याय और निष्पक्षता
2. गैर भेदभाव और गैर दोषारोपण
3. सांस्कृतिक विविधता और बहुलतावाद के प्रति सम्मान
4. परस्पर निर्भरता और सहयोग

## इकाई-IV: स्वास्थ्य और उत्तरदायित्व

1. सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वास्थ्य
2. लाभ की सहभागिता
3. भावी पीढ़ी की सुरक्षा
4. पर्यावरण, जीव मण्डल और जैव विविधता का संरक्षण

## Recommended Readings:

- URL http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001636/163613e.pdf
- Barilan, Yechiel M. (2014) Human Dignity, Human Rights, and Responsibility - The New Language of Global Bioethics and Biolaw, U.S.A.: MIT.
- Kuhse, H. and Singer, P. (2008) Bioethics: An Anthology, 2nd Ed. Blackwell.
- Singer, Peter A. and Viens, A. M. (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics, Cambridge: Cambridge University Press.
- Vaughn, L. (2012) Bioethics: Principles, Issues and Cases, Oxford: Oxford University Press.
- जटाशंकर, अम्बिकादत्त शर्मा, कंचन सक्सेना, शैलेश कुमार सिंह $\boldsymbol{\&}$ दिलिप चारण , "अनुप्रयुक्त दर्शन तथा नीतिशास्त्र के आयाम", न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन,।
- चौधरी, एम०पी०, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
- मिश्र, प्रो० नित्यानंद, नीतिशास्त्र : सिद्धांत और व्यवहार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHYB.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

CODE BPI-E504
SEMESTER V : BUDDHISM

## UNIT I:

1. Origin and Nature of Buddhism
2. Classification of Buddhism

UNIT II:

1. Panchsila
2. Four Noble Truth
3. Eight Fold Path

UNIT III:

1. Paramitas
2. Brahma Viharas

UNIT-IV:

1. Karma and Rebirth
2. Nirvana
3. Anatmavada (No Soul theory)

इकाई-I:

1. बौद्ध दर्शन की उत्पत्ति और स्वरूप
2. बौद्ध दर्शन का वर्गीकरण

इकाई-II:

1. पंचशील
2. चार आर्य सत्य
3. अष्टांगिक मार्ग

इकाई-III:

1. पारमिता
2. ब्रह्म विहार

इकाई-IV:

1. कर्म और पुनर्जन्म
2. निर्वाण
3. अनात्मवाद

## Recommended Readings:

- Halbfars, W., 'Karma, Apurva and "Nature" causes: observation on the growth and limits of the theory of Samsars, 'in O' Flabearty, 1999.
- Harvey, Peter, An Introduction ot Buddhist Ethics, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kamla, J. (1983) The Concept of Pancsila in Indian Thought, P. V. Institute: Varanasi.
- Keown, D. (1992) The Nature of Buddhist Ethics, London: Macmillan. "Karma, Character and Consequentialism" in Journal of
Religious Ethics 24 (2):329-350 (1996)
- Bhatta, J. Nyayamanjari ed. S.N. Shukla, (1971) Varanasi: Chowkhamba Vidyabhavan. https://archive.org/details/TheNyayamanjariOfJayantaBhattaEdited...BySuryaNarayanaS ukla
- O' Flaheaty, W. D. (1999) Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass.
- Saddhatissa, H. (1970) Buddhist Ethics, London: George Allen and Unwin.
- देवराज, डॉ० नन्द किशोर; भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिंन्दी संस्थान, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ।
- शर्मा, चन्द्रधर; 'भारतीय दर्शन' आलोचन और अनुशीलन , मोतीदास बनारसीदास, दिल्ली।
- राधाकृष्णन, सर्व०; भारतीय दर्शन।
- दासगुप्ता, एस०एन०; भारतीय दर्शन का इतिहास।


## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHYB.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

CODE BPI-E505
SEMESTER V: JAINISM
UNIT I: Unit I: Jainism: An overview

1. origins \& development
2. The 24 tirthankars
3. The sects: Digambar and Shvetambar

Unit II: Jain Metaphysics \& Epistemology

1. Nature of Reality
2. Pramana and Naya
3. Types of Knowledge

Unit III: Manyness, Manifoldness and Probability

1. Anekantvada
2. Syadvada

Unit IV: Jain Ethics

1. The vows
2. The triratna
3. Practical Application of Jain Ethics

इकाई-I: जैन दर्शन : एक विवरण

1. उत्पत्ति और विकास
2. 24 तीर्थकर
3. सम्प्रदाय - दिगम्बर और श्वेताम्बर

इकाई-II: जैन दर्शन की तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा

1. सत् का स्वरूप
2. प्रमाण और नय
3. ज्ञान के प्रकार

इकाई-III : अनेकान्तवाद और स्याद्वाद

1. अनेकान्तवाद
2. स्याद्वाद

इकाई-IV: जैन दर्शन की आचार मीमांसा

1. पंचव्रत
2. त्रिरत्न
3. जैन दर्शन की आचार मीमांसा का व्यावहारिक प्रयोग

## Recommended Readings:

- Jain, K. (1983) The Concept of Pancsila in Indian Thought, Varanasi: P V Institute. (1998) Aparigraha- The Humane Solution, Varanasi: P V Institute.
- Jaini, J. L. (2014) Outlines of Jainism - Primary Source Edition by F. W. Thomas.
- Jain, J. P. (2006) Art and Science of Self Realization, New Delhi: Radiant Publishers.
- Sharma, I C. (1965) Ethical Philosophies of India, USA: Harper and Row.
- Setia, T.(2004) Ahimsa, Anekanta and Aparigrah. New Delhi: Motilal Banarsidass.
- देवराज, डॉ० नन्द किशोर, भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिंन्दी संस्थान, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ।
- शर्मा, चन्द्रधर, ‘भारतीय दर्शन' आलोचन और अनुशीलन , मोतीदास बनारसीदास, दिल्ली।
- राधाकृष्णन, सर्व0, भारतीय दर्शन ।
- दासगुप्ता, एस०एन०, भारतीय दर्शन का इतिहास।
- गोपालन,डॉ0 एस०; जैन दर्शन की रूपरेखा।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM <br> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> B.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS 

## CODE BPI-E506

SEMESTER V: VAIDIC VALUE SYSTEM

## UNIT I

1. Vedic System of Values
2. Concept of Man and Humanity in Vaidic Tradition

## UNIT II

1. The value of the organizations of Personal Life (Asram)
2. The Social organization of Humanity in Smrtis (The Varna Theory)
3. The Sanskara Theory

## UNIT III

1. Rit and satya
2. Abhyudaya and Nihshreyas
3. The hieratical types of values (purusarthas)

## UNIT IV

1. Three ways to attain moksa according to Vedas - Jnana, Karma, and Upasna(Bhakti)
2. Compare to Bhagvad Gita's (Jnana marg, Karma marg, Bhakti Marg)
3. Evaluation of the Vaidic ethical concepts

## इकाई-I:

1. वैदिक मूल्य व्यवस्था
2. वैदिक परंपरा में मानव और मानवता की अवधारणा
3. व्यक्तिगत जीवन के निर्माण के लिए मूल्य (आश्रम)
4. स्मृतियों मे मानवता का सामाजिक संगठन ( वर्ण सिद्धांत )
5. संस्कार सिद्धांत

इकाई-III:

1. ऋत् और सत्
2. अभ्युदय और निःश्रेयस्
3. मूल्यों का उच्चतर क्रम (पुरूषार्थ)

इकाई-IV:

1. वेदों में मोक्ष प्राप्ति के साधन - ज्ञान, कर्म, उपासना ( भक्ति)
2. भगवद् गीता से तुलना- मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग - ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग
3. वैदिक नैतिक अवधारणाओं का मूल्यांकन

## Recommended Readings

- Chaterjee, S. Chandra, The Fundamentals of Hinduism, Calcutta: University of Caluctta, 1970.
- Chennakesavan, Sarswati, A Critical Study of Hinduism, Delhi, Motilal Banarsidas, 1980.
- Dasgupta, S. N., A History of Indian Philosophy (Eng. \& its Hindi Tr.), Delhi, Motilal Banarsidass.
- Devraja, N. K., Hinduism and Modern age, (Eng. \& its Hindi Tr.)
- Hiriyana, M, Outlines of Indian Philosophy, London: George Allen and Unwin, 1952.
- Jingran, Saral, Aspects of Hindu Morality, Delhi, Motilal Banarsidas, 1999.
- Krishna, Yuvraj, The Doctrine of Karma, Delhi, Motilal Banarsidas, 1997.
- O' Flaherty, Wendy Doneger, Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi, Motilal Banarsidass, 1999.
- Potter, Karl H., Presuppositions of Indian Philosophy, New Delhi, Princeton Hall of India, 1965
- Prasad, H.S., The Centrality of Ethics in Buddhism, Expletory Essays, MLBD, 2007.
- Prasad, Rajendra, Varnadharma, Niskamakarma and Practical Morality, A Critical essay on Applied Ethics. D. K. Print world (P) Ltd. New Delhi, 1999.
- Radhakrishnan, S., Indian Philosophy (Eng. \& its Hindi Tr.), Vol - I \& II
- Srimad Bhagvad Gita
- The Hindu view of life, London, Unwin books, 1960.
- वेदालंकार, जयदेव ; वैदिक दर्शन।
- वेदालंकार, डॉ0 रघुवीर ; वैदिक दर्शन।
- सरस्वती, स्वामी दयानन्द; ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, सत्यार्थप्रकाश।
- मिश्र, प्रो० नित्यानंद, नीतिशास्त्र : सिद्धांत और व्यवहार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
- वर्मा, वेद प्रकाश, नीतिशास्त्र के मूल सिद्धांत, एँ प० प्रा० लि०,नई दिल्ली।
- वियोगी, पं० मोहन लाल महतो; आर्य जीवन दर्शन।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

## DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

E1B.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-S601

## SEMESTER VI: SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (INDIAN AND WESTERN)

## UNIT I:

1. Rigveda; Sanghathan-sukta
2. Manusmriti; concept of Varna, different to Caste, system of Varna Ashram.

## UNIT II:

1. Raj-dharma, Praja-Dharma, Decentralization of Government, Theory of Justices and punishment
2. Ashoka, 13 Major Rock Edicts
3. Dhammapada (Selections)

## UNIT III: John Locke:

1. Plato : Problem of Justice, The Ideal Society and The philosopher King

## UNIT IV:

1. The Communist Manifesto: Marx and Engels

## इकाई -I:

1. ऋग्वेद : संगठन सूक्त
2. मनुस्मृति -वर्ण की अवधारणा, जाति से अन्तर, वर्ण आश्रम व्यवस्था इकाई -II:
3. राज धर्म, प्रजा धर्म, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, दण्ड एवं न्याय सिद्धांत
4. अशोक, 13 प्रमुख शिला-लेख
5. धम्मपद

इकाई -III:

1. प्लेटो : न्याय की समस्या, आदर्श समाज और दार्शनिक राजा

इकाई -IV:

1. द कम्युनिस्ट मेनिफ़ेस्टो : कार्ल मार्क्स और एंगेल्स

## Recommended Readings

- Dhammapada trans Daw Mya Tin, Central Institute of Higher Tibetan studies, Varanasi, 1990, verses and stories from chapter 8,9,10,12,14,16,18,19 and 20.
- Plato; Republic .
- Rupert Gethin, 'He who sees Dhamma sees Dhammas' in Dharma, ed. Partick Qlivelle Motilal Banarsidas, Delhi, 2009, pp 91-120.
- Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Manava-Dharma'sastra by Patrick Olivelle Chapter 5 'Law with Respect to Women;' Chapter 9 Chapter10, Chapter 12, Oxford University Press, New York, 2005.
- Karl Marx and Friedrich: The Communist Manifesto: (Penguin Classics Deluxe Edition)
- सिन्हा, डॉ० ओ०पी० पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन, दिशा पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2008।
- शर्मा, रामशरण, प्रारंभिक भारत का परिचय (हिं०), ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
- कुमार, डॉ0 सुरेन्द्र( भाष्य), मनुस्मृति ।
- सरस्वती, स्वामी दयानन्द ; ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं सत्यार्थप्रकाश।
- मिश्र, प्रो० नित्यानंद, नीतिशास्त्र : सिद्धांत और व्यवहार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHYB.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-E602

Semester VI: PHILOSOPHY OF RELIGION
UNITI: Religion and Philosophy of Religion

1. Nature of Religion
2. Its relation to Philosophy of Religion.

UNIT II: Conceptions and Attributes of God

1. Theism, Deism and Pantheism
2. Omnipresence, Omnipotence and Omniscience

## UNIT III: Faith, Prayer and Soul

1. Faith, reason and revelation
2. The concept of Prayer
3. Immortality of the soul.

## UNIT IV: Liberation and Religious Pluralism

1. The concept of liberation: Indian perspective
2. Religious Pluralism

## इकाई-I: धर्म और धर्मदर्शन

1. धर्म का स्वरूप
2. धर्म का धर्मदर्शन से सम्बन्ध

इकाई-II: ईश्वर की अवधारणा और विशेषताएं

1. ईश्वरवाद, तटस्थ-ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद
2. सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ

इकाई-III: आस्था, उपासना और आत्मा

1. आस्था, तर्क और श्रुति
2. उपासना का सिद्धांत
3. आत्मा की अमरता

इकाई-IV: मोक्ष विचार और धार्मिक विविधतावाद

1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में मोक्ष सिद्धांत

## 2. धार्मिक विविधतावाद

## Recommended Readings:

- Brody, B. A. ed. (1974) Reading in Philosophy of Religion, New Jersey: PHI Publication. (Part 1, 1.17 pp. 168-186).
- George Galloway, G. (1914) The Philosophy of Religion, New York: C. Scribner's Sons.
- Hick, J. (1988) Philosophy of Religion, New Delhi: PHI Publication.
(1992) Philosophy of Religion, Delhi: Prentice Hall of India.
- Meister, C. ed. (2008) Philosophy of Religion Reader, Routledge: New York.
- Plato: Euthyphro, Trans. C. J. Emlyn-Jones, (1991) Briston Classical Press.
- Quinn, P. L. and Taliaferro, C. ed. (1999) A Companion to Philosophy of Religion, USA: Blackwell Publishers.
- Singh, R. K.(1994) Dharma Darshana, New Delhi: PHI. (Hindi Translation of Philosophy of Religion, by John Hick).
- वर्मा,वी०पी० (1991); धर्म दर्शन के मूल सिद्धांत, नई दिल्ली।
- त्रिपाठी, रमाशंकर; धर्म दर्शन और धर्म।
- मसीह,याकूब; सामान्य धर्म दर्शन और दार्शनिक विश्लेषण।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM 

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHYB.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-E603

## Semester VI: GREEK PHILOSOPHY

## UNIT I: Socrates and the Sophists

1. Care of the self and moral relativism.
2. Virtue
3. Law and freedom

UNIT II: Plato and Moral psychology

1. Metaphysics
2. The ideal state
3. Critique of Democracy

UNIT III: Aristotle

1. Political Naturalism
2. Human nature and the nature of the state
3. Justice

UNIT IV: Epicurus and the Stoics

1. Pleasure and happiness
2. Living according to nature
3. On suicide

इकाई-I: सोफिस्ट और सुकरात

1. आत्म संरक्षण और नैतिक सापेक्षता
2. सद्गुण
3. कानून और स्वतंत्रता

इकाई-II: प्लेटो एवं नैतिक मनोविज्ञान

1. तत्वमीमांसा
2. आदर्श राज्य
3. प्रजातंत्र की आलोचना

इकाई-III: अरस्तू

1. राजनैतिक स्वभाववाद
2. मानव स्वभाव और राज्य का स्वरूप
3. न्याय

इकाई-IV: एपिक्यूरस तथा स्टोइक

1. आनन्द और प्रसन्नता

## 2. स्वभाव के अनुरूप जीवन यापन

3. आत्महत्या

## Recommended Readings

- Annas, J. (1993) The Morality of Happiness, Oxford: Oxford Unicersity Press.
- Epicurus, Letter to Menoeceus, Trans. by Robert Drew Hicks (E Text: http://classics.mit.edu/Epicurus/menoec.html)
- Kerferd, G. B. (1981) The Sophistic Movement, Cambridge: Cambridge University Press.
- Keyt, D. and Miller (Jr.), F. D. (eds.) (1991) A Companion to Aristotle's Politics. Oxford: Oxford University Press.
- Long, A. A. (1986) Hellenistic Philosophy, 2nd ed. California: University of California Press.
- Plato, Apology and Crito, Protagoras, Republic Book IV
(E texts: http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Plato)
- Rist, J. M. (1972) Epicurus, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schofield, M. (2006) Plato: Political Philosophy, Oxford: University Press.
- दयाकृष्ण, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, प्रथम भाग, रा०हिं०ग्र०अ०,जयपुर, भाग-1।
- त्रिपाठी, ग्रीक एवं मध्यकालीन दर्शन, प्रयाग पुस्तक सदन, इलाहाबाद।


## CODE BPI-E604

## SEMESTER VI: FEMINISM

UNIT I: The Sex/Gender Debate: Masculinity and Feminity.

1. Gender
2. Patriarchy

## UNIT II: Gender and Society

1. Family Kinship and Marriage in India
2. Reproduction - Female Feticide and Infanticide

Unit III: Embodiment
UNIT IV: Gender Politics
इकाई-I: लिंग संवाद/परिचर्चा : पुरूषत्व और नारीत्व

1. लिंग
2. पितृसत्ता

इकाई-II: लिंग और समाज

1. भारत में पारिवारिक रिश्ता और विवाह
2. प्रजनन : कन्या भ्रूणहत्या और शिशुहत्या

इकाई-III: अवतार/मूर्त रूप
इकाई-IV: लिंग राजनीति

## Essential Readings:

- वर्मा, वी0 पी0 ; दर्शन विवेचना।
- Linda Nicholsan, 'Gender' \& Laura Shanner, Procreation in Alison M Jaggar and Iris Marion Young, A Comparion to Feminist Philosophy, Blackwell Companion to Philosophy. (Oxford, Blackwell Publishers, 1998)
- Kamla Bhasin, What is Patricarchy? Kali for Women, New Delhi, 1993.
- V. Geeta, Gender, Stree, Calutta, 2002
- Patricia Oberoi, "Family Kinship and Marriage in India", in Student's Encyclopedia, New Delhi, 2000. Pp. 145-155
- S.H.Venkataramani, 'Female Infanticide: Born to Die', in Jill Radford and Diana Russell (ed.) Femicide- The Policits of Women Killing (New York,Twayna Publishers, 1992)
- Naomi Wolf - The Beauty Myth, (New York, Harper Collins, 1991)
- Sandra Lee Bartrey, "Body Politics"\& Anita Silvers, "Disability", in Alison m Jaggar and Iris Marion Young, A Comparion to Feminist Philosophy, Blackwell Companion to Philosophy. (Oxford, Blackwell Publishers, 1998)
- Virginia Held, "Rights" \& Elizabeth Kiss, "Justice", in Alison M Jaggar and Iris Marion Young, A Comparion to Feminist Philosophy, Blackwell Companion to Philosophy. (Oxford, Blackwell Publishers, 1998)
- Prof.Poonam Saxena,Succession laws and Gender Justice ed., Parashar and Dhanda 2006.


## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM <br> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> B.A. (PROGRAMME) DSE PAPERS

## CODE BPI-E661

SEMESTER VI: Essay Writing/Dissertation
निबन्ध लेखन/लघुशोध
नोट— उपर्युक्त पत्र- Essay Writing/Dissertation के विषय/Topic का चयन निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।

# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER}

CODE BPI-G501
SEMESTER I: PHILOSOPHICAL METHODS

UNIT I - Meaning and Importance of philosophical Method, Main types of Philosophical Methods

UNIT II - Dialectic Method - Sophist and Socrates. Method of Revelation, Method of Doubt and empirical.

UNIT III - Critical method, Analytic, Comparative and Historical Method.

UNIT V - Meaning and kinds of Pramanas- Pratyaksha, Anumana, Panchavayava, Upmana and Shabda.

प्रथम इकाई - दार्शनिक विधि का अर्थ एवं महत्त्व, दार्शनिक विधियों के प्रमुख प्रकार। द्वितीय इकाई- द्वन्द्वात्मक विधि- सोफिस्ट सम्प्रदाय एवं सुकरात, श्रुति विधि, सन्देहात्मक विधि एवं अनुभववाद।
तृतीय इकाई -समीक्षात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक और ऐतिहासिक विधि। चतुर्थ इकाई — प्रमाण - प्रत्यक्ष, अनुमान,-पंचावयव, उपमान,एवं शब्द।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची- निर्धारित/सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. B. Russell ; Problem of Philosophy ;
2. Polman ;Introduction Of Philosophi;
3. दयाकृष्ण, डॉ०, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास I \& II
4. शान्ति प्रकाश आत्रेय; भारतीय तर्कशास्त्र
5. अन्नम्भट्ट ; तर्कसंग्रह
6. आर्य, डॉ० सोहनपाल सिंह, दार्शनिक अनुसंधान में उपयुक्त शोध प्रविधि के चयन की समस्या, गुरूकुल-शोध भारती, पृ०- 163-171, अंक-21।

# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER 

CODE BPI-G502
SEMESTER II: FUNDAMENTALS OF INDIAN PHILOSOPHY
UNIT I: Indian Philosophy: An Overview.

1. Basic characteristics of Indian Philosophy

## UNIT II: Epistemology

1. Prama
2. Pramana
3. Types of Pramana.

UNIT III: Metaphysics

1. Self, God and Nature
2. Relations

UNIT IV: Causality

1. Satkāryavāda / Asatkaryavad
2. Pratītyasumatpāda

UNIT V: Moral Philosophy

- Dharm-Manu
- Sthita Prajna- Gita
- Triratna- jain
- Panchshila- Buddhism

इकाई-I: भारतीय दर्शन : एक सिंहावलोकन

1. भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं

इकाई-II: ज्ञानमीमांसा

1. प्रमा
2. प्रमाण
3. प्रमाणों के प्रकार

इकाई-III: तत्वमीमांसा

1. आत्मा, परमात्मा एवं प्रकृति
2. सम्बन्ध

इकाई-IV: कारणता सिद्धांत

1. सत्कार्यवाद/ असत्कार्यवाद
2. प्रतीत्यसमुत्पादवाद

इकाई-V: नैतिक दर्शन

1. धर्म - मनु
2. स्थित-प्रज्ञता- गीता
3. त्रिरत्न- जैन
4. पंचशील-बौद्ध

## Prescribed Reading:

Mohanty, J. N. (2000) Classical Indian Philosophy, U.S.A.: Rowman and Littlefield Publisher.

## Recommended Readings:

- Ganeri, J. (2001) Philosophy in Classical India: An Introduction and Analysis. New Delhi: MBD.
- Hamilton, S. (2001) Indian Philosophy (Very Short Introduction). UK: OUP.
- Sarma, Deepak. (2011) Classical Indian Philosophy - A Reader, Columbia University Press.
- देवराज, डॉ० नन्द किशोर; भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिंन्दी संस्थान, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ।
- शर्मा, चन्द्रधर; 'भारतीय दर्शन' आलोचन और अनुशीलन , मोतीदास बनारसीदास, दिल्ली।
- वेदालंकार, जयदेव; भारतीय दर्शन का इतिहास।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM <br> <br> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER}

## CODE BPI-G503

SEMESTER III: Philosophical Thought of B.R. Ambedkar

## UNIT I: Ambedkar and Indian Philosophy

1. Socio- Political Context
2. His method and interrogation of Indian Philosophy

UNIT II: Ambedkar's Social Philosophy and Philosophy of Religion

1. Critique of Caste system and Hindu social order
2. Critical views on Philosophy of Hinduism and its religious texts

UNIT III: Moral and Political Philosophy

1. Human Dignity and Social Justice
2. Moral community
3. Constitutional morality

## UNIT IV: Ambedkar and Buddhism

1. Celebration of Self respect and Religious conversion
2. Construction of rational, moral and humanistic religion

UNIT V: Contemporary Relevance of Ambedkar

- Ambedkarism
- Casteless society and Dalit Movement
- Critical view on Ambedkar philosophy

इकाई-I: अम्बेडकर और भारतीय दर्शन

1. सामाजिक राजनीतिक संदर्भ
2. अम्बेडकर की विधि और भारतीय दर्शन के प्रश्न

इकाई-II: अम्बेडकर का समाजिक दर्शन और धर्म दर्शन

1. हिंदू समाज व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की आलोचना
2. हिंदुवादी दर्शन और उसके धार्मिक ग्रंथों पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण

## इकाई-III: नैतिक और राजनैतिक दर्शन

1. मानव गरिमा एवं समाजिक न्याय
2. नैतिक समुदाय
3. संवैधानिक नैतिकता

## इकाई-IV: अम्बेडकर और बौद्ध दर्शन

1. आत्म-सम्मान का अनुष्ठान और धर्म परिवर्तन
2. बौद्धिक, नैतिक और मानवतावादी धर्म की संरचना

## इकाई-V: अम्बेडकर की समकालीन प्रासंगिकता

1. अम्बेडकरवाद
2. वर्गरहित समाज और दलित आंदोलन

## 3. अम्बेडकर दर्शन - समीक्षात्मक दृष्टिकोण

## Essential Writings

- B.R. Ambedkar Introduction, Rodrigues, Valerian(ed). The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002, p.10-40
- B.R.Ambedkar, Castes in India, Rodrigues, Valerian(ed). The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002, pp.241-261
- B.R.Ambedkar, 'Annihilation of Caste,' Rodrigues, Valerian(ed). The Essential Writings of B.R. Ambedkar, New Delhi: Oxford Press, 2002, pp.263-301
- B.R.Ambedkar. 'Philosophy of Hinduism', Moon, Vasant (Compiled) Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol.3, Education Department, Government of Maharastra, 1987
- 'Buddha or Karl Marx,' Moon, Vasant (Compiled) Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol.3, Education Department, Government of Maharastra, 1987
- B.R. Ambedkar, Krishna and His Gita, Rodrigues, Valerian.(Ed.) The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002, pp.193-204
- B.R. Ambedkar . Democracy, Rodrigues, Valerian.(ed.) The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002 ,pp.60-65
- B.R. Ambedkar Political safeguards for Depressed classes, Rodrigues, Valerian(Ed.). The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002, pp379-382
- B.R. Ambedkar , Basic Features of Indian constitution, Rodrigues, Valerian(Ed.). The Essential Writings of B.R. AmbedkarNew Delhi: Oxford Press, 2002, pp.473-495
- B.R. Ambedkar, 'What the Buddha Taught,' from Buddha and His Dhamma, Dr. BabasahebAmbedkar Writings and Speeches Vol.11, Education Department, Government of Maharastra, 1979.
- अम्बेडकर , डॉ० भीम राव ; धर्मान्तरण क्यों?
- अम्बेडकर , डॉ0 भीम राव ; जाति भेद का उच्छेदक
- अम्बेडकर, डॉ० भीम राव ; बुद्ध और उनका धम्म, अनुवादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन, गौतम बुक सेन्टर दिल्ली, 2001 ।
- जाटव, डी0 आर० ; 'डॉ0 अम्बेडकर' व्यक्तित्व एवं कृतित्व।


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER 

## CODE BPI-G601

SEMESTER III: TECHNOLOGY AND ETHICS
UNIT I: Interface of Science, Technology and Society

1. Industrial Revolution
2. Age of Information Technology
3. Biotechnology and Nano Technology

UNIT II: Introduction to Technology and Ethics

1. Ethical dilemmas
2. Philosophy of technology

UNIT III: Information Technology and Ethics

1. Computer Ethics
2. Digital Divide

UNIT IV: Biotechnology and Ethics

1. GM foods
2. Cloning
3. Stem cell culture

UNIT V: Nano Ethics

1. Social and Economic Implication
2. Concerns of Public

UNIT VI: Democratization of Technology

1. Rights
2. Justice
3. Public Evaluation of Science and Technology

इकाई-I: विज्ञान का आन्तरिक स्वरूप( इंट्राफ़ेस), प्रौद्योगिकी और समाज

1. औद्योगिक क्रांति
2. सूचना प्रौद्योगिकी का युग
3. जैव प्रौद्योगिकी और अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी

## इकाई-II: प्रौद्योगिकी एवं नीतिशास्त्र का परिचय

1. नैतिक दुविधा
2. प्रौद्योगिकी का दर्शन

इकाई-III: सूचना प्रौद्योगिकी का नीतिशास्त्र

1. कम्प्यूटर नीतिशास्त्र
2. डिजिटल विभाजन

इकाई-IV: जैव प्रौद्योगिकी और नीतिशास्त्र

1. जीनांतरित खाद्य पदार्थ ( जेनरेटिक मोडिफाइड फूड्स)
2. प्रतिरूपण ( क्लोनिंग )
3. उत्पादक कोशिका (स्टेम सेल)

## इकाई-V: नैनो एथिक्स

1. सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ
2. लोक व्यापार

इकाई-VI: प्रौद्योगिकी एवं जनतंत्रीकरण

1. अधिकार
2. न्याय
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जन-मूल्यांकन

## Essential Readings:

- Debiprasad Chattopadhyaya, Science, Philosophy and Society, New Delhi: Critical Quest, 2007
- Carl Mitcham Introduction Mitcham C.(Ed.) Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, Mac Milllan Reference USA:2005, pp. xi-x
- Terryl Wards Bynum and Simon Rogerson " Definitions of Computer Ethics, Terryl

Wards Bynum and Simon Rogerson (ed.) Computer Ethics and Professional

Responsibility, Wiley Blackwell Publishing, 2003, pp.17-20

- James H Moor, Reason, Relativity and Responsibility in computer ethics, , Terryl Wards Bynum and Simon Rogerson (eds.) Computer Ethics and Professional Responsibility,
Wiley Blackwell Publishing, 2003, pp.22-38
- Terryl Wards Bynum. Milestones in the history of information and computer ethics, Kenneth Einar Himma and Herman T Tavani (Eds.), The Hand Book of Information and Computer Ethics, New Jersey: John Wiley and sons, 2008, pp.25-48
- Maria Canellopoulou and Kenneth Einar Himma The Digital Divide: Perspective for future, The Hand Book of Information and Computer Ethics, New Jersey: John Wiley and sons, 2008, Pp621-638
- Margaret R Mclean, The Future of Food : An Introduction to Ethical Issues in Genetically Modified Foods, Markkula Centre for Applied Ethics, 2005, http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/medical/conference/presentations/geneti cally-modified-foods.html
- Jeffrey Burkhardt , The GMO Debates: Taking Ethics Seriously Institute of Food and Agricultural Science, University of Florida http://www.farmfoundation.org/news/articlefiles/120-burkhardt.pdf
- John Bryant, Linda Bagott La Velle and John Searle Introduction to Bioethics, 2005, John Wiley Sons 2005, pp.17-32
- David Strong, Environmental Ethics vol. 2 From Carl Mitcham (Ed.) Encyclopedia of Science, Technology and Ethics: Mac Millan Reference USA, 2005, pp.653-660.
- Robert Melchior, Figueroa Environmental Justice vol.2, From Carl Mitcham (Ed.) Encyclopedia of Science, Technology and Ethics: Mac Millan Reference USA, 2005, pp.663-669
- Fritz Allhoff, Patrick Lin, James Moor, John Weckert (Ed.) Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology, John Wiley and sons, 2008, pp1-17
- Feenberg, Andrew. Questioning Technology, Routledge, 1999 pp.139-158
- John Bryant, Linda Bagott La Velle and John Searle Introduction to Bioethics, John Wiley Sons 2005, pp.17-32
- Barry Barnes. The Public Evaluation of Science and Technology From Carl Mitcham (Ed.) Encyclopedia of Science, Technology and Ethics: Mac Millan Reference USA, 2005,pp. 16-35.
- टॉयनबी, आर्नल्ड एवं इकेदा टाइसाकु, सृजनात्मक जीवन की ओर |हि०अ०


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME) GENERIC ELECTIVE PAPER}

## CODE BPI-G602

## SEMESTER IV: Philosophical Thought of Swami Dayananda

UNIT- I Swami Dayananda- Innate Philosopher, Vedavada\& Meaning and kind of Veda, Theory of Revelation, Swatah Pramanyavada. Reform Movement, Freedom and Indigenous.
UNIT- II Knowledge, Resource of Knowledge\& Panch Pariksha- Eight Pramanas.
UNIT- III Traitavad- Meaning and Importance, To Prove of God, Creation of World, The Form of God, Soul and Nature. Relation between God and Soul, God and Nature, Soul and Nature.
UNIT- IV Meaning and kind of Purushartha, Doctrine of Karma, Bondage and Liberation, The Means of Liberation\& Jnana, Karma and Upasana.

प्रथम इकाई- स्वामी दयानन्द- जन्मजात दार्शनिक; वेदवाद— वेद का अर्थ एवं प्रकार, प्रकाशना सिद्धान्त, स्वतःप्रामाण्यवाद। सुधार आन्दोलन; स्वतन्त्रता एवं स्वदेशी।
द्वितीय इकाई- ज्ञान, ज्ञान के साधन- पंच परीक्षा- आठ प्रमाण।
तृतीय इकाई- त्रैतवाद- अर्थ एवं महत्व; ईश्वर की सिद्धि; जगत्-रचना; ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्वरूप। ईश्वर और जीव, ईश्वर और प्रकृति, जीव और प्रकृति में सम्बन्ध।
चतुर्थ इकाई- पुरुषार्थ का अर्थ और भेद; कर्म-सिद्धान्त; बन्धन एवं मुक्ति; मुक्ति के साधन- ज्ञान, कर्म एवं उपासना।

## Recommended Readings:

1. सत्यार्थ प्रकाश - स्वामी दयानन्द सरस्वती
2. ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका - स्वामी दयानन्द सरस्वती
3. दयानन्द दर्शन — डॉ० वेद प्रकाश गुप्त
4. कार्ल मार्क्स और ऋषि दयानन्द का समाज दर्शन-तुलनात्मक अध्ययन- डॉ० सोहनपाल सिंह आर्य
5. वैदिक दर्शन — डॉ0 जयदेव वेदालंकार
6. ऋषि दयानन्द : सिद्धान्त और जीवन दर्शन - डॉ0 भवानीलाल भारतीय
7. दयानन्द संदर्भ कोष — डॉ० ज्ञानप्रकाश शास्त्री
8. Indian Realism - P.K. Mukhopadhyaya

# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY <br> <br> B.A. (PROGRAMME) 

 <br> <br> B.A. (PROGRAMME)}

## Skill Enhancement Elective Course

## CODE BPI-S301

## SEMESTER III : ETHICAL DECISION MAKING

## UNIT I: ETHICAL CONCEPTS AND ETHICAL APPROACHES

1. Values, Dilemma and Choices
2. Responsibility, Justice \& Fairness
3. Respect for self and others

## UNIT II: ETHICAL DECISION PROCESS

1. Ethical codes and tests
2. Steps to ethical decision-making
3. Case studies and Situational role plays

इकाई-I: नैतिक अवधारणा और नैतिक दृष्टिकोण

1. मूल्य, दुविधा और वरण
2. उत्तरदायित्व, न्याय और निष्पक्षता
3. स्वयं और अन्य के प्रति समादर

## इकाई-II: नैतिक निर्णय प्रक्रिया

1. नैतिक संहिताएं और कसौटियाँ
2. नैतिक निर्णय के सोपान
3. समस्या विशेष के अध्ययन में परिस्थितियों की भूमिका

## Recommended Readings:

2. Blanchard, K., \& Peale, N.V. (1988) The Power of Ethical Management, New York: William Morrow and Co. pp. 20-24. http://www.blanchardbowleslibrary.com/books/powerofethicalmanagement.htm

- Brown, M. (1996) The Quest for Moral Foundations: An Introduction to Ethics Georgetown University Press
- Davis, M. (1999) Ethics and The University, New York: Routledge.
- Heller, R. (1998) Making Decisions, New York: DK.
- Josephson, M. S. (2002) Making Ethical Decisions, Josephson Institute of Ethics.
- Kardasz, F. (2008) Ethics Training For Law Enforcement: Practices and Trends, VDM Verlag Dr. Müller.
- Nosich, G. M. (2002) Learning to Think Things Through: A Guide to Critical Thinking, Prentice Hall.
- शर्मा, डॉ० रामनाथ , नीतिशास्त्र की रूपरेखा,
- जटाशंकर, अम्बिकादत्त शर्मा, कंचन सक्सेना, शैलेश कुमार सिंह $\boldsymbol{\&}$ दिलिप चारण , "अनुप्रयुक्त दर्शन तथा नीतिशास्त्र के आयाम", न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन,।
- चौधरी, एम०पी०, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
- मिश्र, प्रो० नित्यानंद, नीतिशास्त्र : सिद्धांत और व्यवहार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
- Suresh, Gori, Environmental Studies and Ethics.
- Kumari, Vinod, Issues in Applpied Ethics.


# CHOICE BASED CREDIT SYSTEM DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

## B.A. (PROGRAMME)

Skill Enhancement Elective Course

## CODE BPI-S401

## SEMESTER IV : YOGA PHILOSOPHY

## UNIT I

1. The Definition, Essence \& Importance of Yoga
2. Patanjali's Yoga - Kriya Yoga \& Astangik Yoga

UNIT II
1.Yoga in Bhagavadgita - Jnana Yoga, Bhakti Yoga and Karma Yoga
2.Yoga in Jainism(Prekshya-Dhyana), Yoga in Buddhims (Vipassana)

## इकाई-I:

1. योग की परिभाषा, सार एवं महत्त्व
2. पतंजलि का योग- क्रिया योग एवं अष्टांग योग,

## 'इकाई-II:

1. भगवद्गीता में योग - ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग
2. जैन दर्शन में योग( प्रेक्षा-ध्यान), बौद्ध में योग ( विपश्यना)

## Recommended Readings:

- Abhishiktananda, Swami: (1974) Guru and Disciple, London: Society for the Promotion of Christiona Knowledge,
- Aranya, H.: (1983) Yoga Philosophy of Patanjali, rev. ed.. Trans. by P. N. Mukherji, Albany, New York: Suny Press,
- Bhattacharya, H. (1956) (ed.). The Cultural Heritage of India, Calcutta: Ramkrishna Mission Institute of Culture, 4 vol.
- Cleary, T. (1995) translated Buddhist Yoga: A Comprehensive Course, Boston, Mass: Shambhala

Publications.

- Dasgupta, S. N. (1930) Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian Thought, Calcutta: University of Calcutta.
- Gopalan S. (1974) Outlines of Jainism, John Wiley \& Sons (Asia) Pte Ltd.
- Kaveeshwar, G. W. (1971) The Ethics of the Gita, Delhi: Motilal Banarsidas.
- वेदालंकार, जयदेव ( 2004) ;भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास , न्यू भारतीय बुक कॉर्पोशन,दिल्ली।
- राधाकृष्णन सर्व0; भगवद्गीता ।
- शास्त्री, नरेन्द्रकुमार जैन (1995);जैनदर्शन में रत्नत्रय का स्वरूप, आ०ज्ञा०वा०वि०के०, ब्यावर (राज०)।
- परिव्राजक, स्वमी सत्यपती (2001); योगदर्शनम्, दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन, सागपुर (गुज०)।

> 47
> बी0ए0— अनिवार्य एवं अर्हकारी पाठ्यक्रम
> भारतीय-दर्शन
> ( भारतीय ज्ञानपरम्परा के षष्ठ सेमेस्टर के अन्तर्गत )

पूर्णांक: $100+50=150$
समयः 3 घण्टे
प्रथम इकाई :- भारतीय दर्शन -मूल स्रोत, स्वरूप, वेद प्रमाण्यवाद, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन। द्वितीय इकाई :- वेद, उनिषद् एवं ब्रह्म सूत्र के दार्शनिक विचार-जगत्, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, बन्धन एवं मुक्ति।
तृतीय इकाई :- न्याय वैशेषिक परम्परा— प्रमाण, प्रमेय, पदार्थ और अपवर्ग।
चतुर्थ इकाई :- सांख्य योग - पुरूष एवं प्रकृति का स्वरूप ,सत्कार्यवाद, योग का स्वरूप, समाधि अष्टांग योग।
पंचम इकाई :- चार्वाक,जैन एवं बौद्ध- भौतिक-सुखवाद, स्यादवाद, सप्तभंगीनय, पंचशील चार
एवं अष्टांगिक मार्ग।

## Compulsory and Qualifying Course INDIAN PHILOSOPHY

(For the $\mathrm{VI}^{\text {th }}$ Semester of BHARTIYA JNANA PARAMPARA)
UNIT- I - Indian philosophy- Main source, Nature, Veda Pramanyavada,
Theist and Atheist Philosophy.
UNIT- II Philosophical Thought of Veda, Upnishada and Brahmasutra- World, Brahma, Jiva, Prakriti, Bondage and Liberation.
UNIT- III Tradition of Nyaya-Vaisheshika - Pramana, Prameye, Padartha and Apvarga.
UNIT- IV Sankhya Yoga- Nature of Purusha and Prakriti, Satkaryavada, Nature of Yoga, Samadhi and Astanga Yoga.
UNIT- V Charvak, Jain and Bouddha - Materialistic Hedonism, Syadvada-
Saptbhanginaya, Panchsheela, Four Noble Truth and Astangika
Marg.

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भारतीय दर्शन - डॉ0 एस०राधाकृष्णन्
2. तर्क भाषा

- केशव मिश्र

3. भारतीय ज्ञानमीमांसा - नीलिमा शर्मा
4. जैन,बौद्ध,और न्याय दर्शनों में ज्ञानमीमांसा - डॉ० ओम शर्मा
5. भारतीय दर्शन - डॉ0 बलदेव उपाध्याय
6. भारतीय दर्शन का इतिहास - एस०एन०दास गुप्ता
7. भारतीय दर्शनों में तत्त्वों का समस्यात्मक विवेचन - डॉ०रमा पाण्डेय
8. भारतीय दर्शन - डॉ0 जयदेव वेदालंकार
9. Six ways of Knowing - D.M.Datta
