## उत्तमी की मां <br> कहार्नी संग्रह

## यश्याल

$$
\begin{aligned}
& \text { H } \\
& 813.31 \\
& \mathrm{Y} 26 \mathrm{U} \\
& H \\
& 3.31 \\
& 36 \mathrm{~L} \\
& 36
\end{aligned}
$$

- Affarms rie -ria उत्तमो को मां

Pashpaal
चश्रान्न

विट्लव कार्यालय, लखनऊ Libsals ruceeninn

विप्लव प्रकाशन सं० ३१

> दूसरा संख्करण १९४९
> तीसरा संस्करण १९७0 1970
(2) Lilla:

IIAS, Shin:la


अनुवाद सहित सर्वाविकार लेखक द्वारा स्वरक्षित.


साथी प्रेस, लखनऊ में मुद्रित

## कहानियों का क्रम

？－उत्तमी की मां ..... $\mathcal{5}$
२ーनमक ह्राम ..... २४
३－पतिब्रता ..... ३ ？
8 －आז्म－अभियोग ..... ४о
$y$ —करुणा ..... 8ெ
६－भगत्रान के fितr के दर्शान ..... ど
७－न कहने की बात ..... ६६
द－भगवान का खेल ..... ？७
ह－करवा का ब्रत ..... ७ヶ
१०－नकली माल ..... 5.
१ ？－पाप का कीचड़ ..... \＆y

## फिट ग्राने को मजबूरी

'उत्तमी की मां' शीर्पक कहानियों का बारहवां संग्रह पाठकों को सीपपते समय याद आता है कि सोलह वर्ष पूर्व अपनी कहानियों का पह़ला संग्रह 'विजरे की उड़ान' का प्रकाशन करते समय मन में एक संकोच और आशांका थी। अभिप्राय यह नहीं है कि अब में पारखियों अथवा आालोचकों से च्रस्त नहीं हूं अथवा प्रशांसकों ने मेरा उत्साह बढ़ा दिया है। उस समय आारंका यह थी कि मेरी रचनाओं में प्रयोजन ओर उद्देइय की छिप न सकने वाली गंध पाकर उन्हें कला की तुला पर केसे तोला जायगा ?

आज सोलह वर्ष बाद साहित्य को सामाजिक समस्याओं के समाधान का साधन बनाने वाले या सामाजिक प्रयोजन से साहित्रिय का प्रयोग करने वाले साहिहियक के गले में प्रगतिशीलता का तोक लटका कर उसकी खिल्ली उड़ा दिये जाने का भय नहीं रहा। साहित्य को 'स्वान्त: सुखाय' कह कर अशोभन वास्तविकता से भरे कठोर सामाजिक घरातल को छोड़ कर भावना के ऊंचे सूक्ष्म जगत में उठ ज़ाने का अभिमान थाज कोई विचारवान साहितियक नहीं करता है। आाज साहित्य के प्रगतिश्रील कहलाने वाले पक्ष से दूसरे कारणों से असंतुष्ट सोम्य, आदर्शवादी और भाववादी साहिहियक भी साहित्य को सोद्देश्य और समाज के प्रति दायित्व के रूप में ही स्वीकार करते हैं। प्रयाग के अति सोम्य साहित्यिकों की गोष्ठी 'परिमल' ने हिन्दी जगत के गण्यमान्य कलाकारों की उपस्थिति में यह मन्तव्य निइचय किया है कि 'रचनाॅमक दृष्टि बौर स्वतंत्र मानस से सम्पन्न कोई भी कलाकार यह नहीं मान सकता कि साहित्य रचना उद्देशयहीन या निरर्थक सृष्टि है। ऐसे कलाकार के लिये वह एक गम्भीर दायित्व से समन्वित प्रक्रिया है। यह दायिंव, वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर साहित्य को मर्यादित करता है ।'

परिमल के मन्तव्य में साहित्य और कला के सामाजिक उद्द्रे्य और दायित्व को स्वीकार करके भी इस व्विपग्र में जागरूक रहने के लिये उद्बोधन किया गया है कि साहित्य और कला के मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कलाकार का संयम और स्वातंग्य ही मूल स्रोत ओर आधार हैं $1 \cdots$ आज के युग में जब कि वैज्ञानिक अाविष्कारों

की तीव्र गति के साथ मानव का आन्तरिक और अाटिमक उन्मेश नहीं हो पाया है, कलाकार की आट्मा का विवेक और स्वातंग्र आक्रान्त हो सकता है । ऐसी अवस्था में कलाकार की अभिव्यवित की स्वतंग्रता का दमन हो सकता है। परिमल का कहना है कि कलाकार का दायित्व उसके कर्म से ही उद्भून होता है। वह किसी बाहरी संगठन या सत्ता द्वारा उस पर आरोषित नहीं किया जा सकता $\cdots$ व्यक्ति का विवेक व्यक्ति का दायित्व है, किसे किसी दूसरे में न्यस्त नहीं किया जा सकता।

कलाकार की दृष्टि में अपने विवेक, भावना और उसकी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का मूल्य सब से अधिक है। कलाकार के लिये यह स्वतंत्रता उसके अस्तित्व के समान ही महत्वूूर्ण है । जब कलाकार यह स्वतंत्रता खो बैठता है, वह जीवित रहते हुए भी शायद भोतिक सुविधाएं पाकर भी कलाकार नहीं रह जाता। वह किराये का लठेत बेशक बना रहे, वह योद्धा नहीं रह जाता। विछले सोलह वर्ष में मैंने स्वयं अनेक उदीयमान कलाकारों में यह परिवर्तन देखा है और मानना पड़ा है कि अपनी कलाॅमक स्वतंत्रता की रक्षा के संघर्ष में वे परास्त हो गये। कलाकार यदि कलाकार बना रहना चाहता है तो उसे अपने विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये जागरूक और प्रयन्नशील रहना ही होगा।

अपनी स्वतंत्रता के लिये सचेत रहकर और उसकी रक्षा का यंन्न करने के लिये कलाकार को यह भी देखना होगा कि उसकी स्वतंत्रता की विरोधी शक्तियां कौन हैं ? उसकी स्वतंत्रता पर किस दिशा से अकुंश पड़ रहा है ? परिमल के मन्तव्य में वैज्ञानिक विकास की तीव्र गति के साथ मानव के आहमा और आन्तरिक उन्मेश का समन्वय न हो सकने की जो कठिनाई बतायी गई है वही वास्तविक मूल प्रशन है । विजान या भौतिक विकास के कारण मानव समाज के जीवन निवर्वह के ढंग में अा गये परिवर्तनों के कारण समाज की व्यवस्था, विचारधारा और नितिक भाबनाओं में आवइयक परिवरंनों की मांग करने की उपेक्षा करने पर या परम्परागत के मोह के कारण ही बौद्धिक कुणठा उत्पन्न होती है । ऐसी अवस्था में स्वतंत्रता की कमी या अकुंश उन्हीं लोगों को अनुभव होता है जो समाज को विकास के लिये आगे ले जाना चाहते हैं। परिमल ने वर्तमान स्थिति में पूंजीवादी और अधिनायकवादी पद्धति के दमन की जो बात कही है, वह इसी संघर्ष का प्रकट रूप है । पूंजीवादी पद्वति में होने वाला दमन एक अनुभूत सत्य है। हमारा समाज पूंजीवादी ठ्यवस्थान्द्ये नियंग्रित है। इस नियंत्रण

और दमन को परिमल के सीम्य साहितियक अपने देश़ा में अनुभव करते हैं या नहीं; करते हैं तो इस दमन के विरोध में उनकी पुकार क्या है ?

अधिनायकवादी या समाजवादी पद्धति हमारे देश या समाज से अभी कोसों दूर है। यदि उसके दमन की आगयांका कुछ साहिनियकों को अनुभव होती है तो यह केवल काल्पनिक अनुभूति है, जिस का कारण परम्परागत का मोह ओर नत्रीन का भय ही हो सकता है। वर्तमान ठ्यवस्या या शाकित का समर्थन करने वालों को या उस शक्षित और व्यवस्था की गोद में पलने वालों को तो स्वतंत्रता के प्रति आइांका या अंकुरा कर्मी अनुभव नहीं होता। स्वतंत्रता, अत्रसर की कमी या अंकुड़ा तो उन्हीं को अनुभव होता है जो वर्तमान व्यवस्या का समर्थन करने वाले संसकारों ओर विरत्रासों को बदलने के लिये जूझते हैं ।
'उत्तमी की मां संग्रह पाठकों को संँचते समय अवनी व्यक्तिगत च्वतंच्रता और अभने जंसे लेखकों को व्यक्वितत स्वतंत्रता की वात वर्तमान स्थिति को दे ्रकर कह रहा हूँ। आज मुझे प्राय: ही पत्र - पत्रिकाओं से कहानी भेजने के लिगे अनुरोध आते रह्ते हैं परन्तु इस संग्रह की कहानियां 'भगवान का खेल', 'न कहने की बात', 'भगवान के पिता के दर्शान’, ‘नकली माल' कहानियों को प्रकाशित कराने में बाधा भी अनुभव हुई। आगग्रह के उत्तर में कह्Iनी भे जने पर प्राग्र: न्सरारा अनुरोध मिला ——कहानी तो बतुत ही अच्छी है परन्तु यह चीज संचालकों को न पचेगी या यह कह्रनी प्रकाशित कर झंझट में नहीं फंसना चाह्ते या व्यक्तिगत रूप से कहानी पर मोहित हूं परन्तु पत्र की नीति के आधीन नूं अदि आदि ।

अएये दिन मुझे ऐसे नये लेखकों की आहम-कहानी सुननी पड़ती है जो लिखने के लिगे सामर्थर्य और प्रेरणा होते हुए भी अवसर नहीं पा रहे क्योंक उनका विवेक और प्रेरणा समाज की मौजूदा शासक-शक्ति और पद्धति के पक्ष है । जिनकी कलम की जीविका इसलिये छीन ली गई कि वे मीजूदा व्यवस्या में अन्तरविरोध और अन्याय देख कर अपनी पुकार दबा नहीं सके । परिमल के मन्तन्य में हृमारे अपने समाज में प्रति दिन प्रत्यक्ष अनुभव होने वाले कलाकार के दमन और उसकी परवशता का कोई उल्लेख नहीं दिग्बाई दिया । परिमन को शायद मालूम नहीं कि हमारे समाज में लेखकों या लेखक बनना चाहने वालों के लिये ऐसे सरकारी अनुशासन हैं कि वे अमुक साहिटियक समाज में जायें और अमुक में न जायें । हमारी वयवस्था में कुछ्छ ही दिन पहले तक ऐसे

लेग्रकों की सरकारी सूचियां बनती रही हैं, जिन्हें सरकार से प्रश्रय पाये पत्रों में और रेडियो में अवने विचारों की अभिव्यवित करने से तो क्या, इन माध्यमों से रोटी का टुकड़ा पा लने के अवसर से भी वंचित कर दिया जाता रहा है। कौन नहीं जानता कि लेखकों और साहितियकों के योग्य सरकारी नौकरियां या विधान-सभाओं और लोकसभाओं में कला और साहित्य का प्रतिनिधित्व केवल उन के तिये ही सुरक्षित है जो सरकार की आलोचना न करने का संयम निबाह सकते हों। लोकसभा के एक स्पष्टवादी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाने पर उचित ही उत्तर मिला था-"तुम वही जूता खरीदोगे जो फिट आये ।" फिट आने की यह मजनूरी क्या लेखक की स्वतंत्रता है !

परिमल भी जानता है कि इस देशा के अधिकांशा प्रकाशन-अयोजन कुछ एक पूंजीपतियों की सम्पति हैं, जिनमें विचार स्वातंत्य के लिये अवसर नहीं हैं । क्या परिमल की दृषिट में यह बातें लेखक के व्यक्तिगत स्वातंग्य पर अंकुरा और बाधायें नहीं हैं ?

अपने समाज की वर्तमान स्थिति से निरपेक्ष परिमल के सीम्य साहितियकों को इस बात की आइांका है कि मानव-समाज के भौतिक कल्याण की और भौतिक सुविधाओं को ही अधिक महत्व देने वाली व्यवस्था में, भौतिक जनहित को लक्ष्य मानकर व्यक्ति के कलात्मक कृतित्व और वैयक्तिक स्वातंड्य का दमन हो जायगा या ऐसी व्यवस्था में आज भी हो रहा होगा। मुझे ऐसी आशांका नहीं जान पड़ती। स्वयं परिमल का ही कहना है कि व्यकित स्वातंग्य ओर जनहित दो अलग-अलग प्रतिमान नहीं हैं, न हो सकते हैं। जनहित की दृष्टि से कलाकार को दिये जाने वाले आदेश में मुझे कलाकार के कृतितव का दमन नहीं दिखाई पड़ता बलिक उसे पूर्णता की ओर ले जाने वाली सद्भावना ही दिखाई देती है।

कलाकार मानव पहले है और कला उसकी मानवता का विकास और सफुरण मात्र है । जो भावना और व्यवस्था मानवता के विकास और समृद्धि में सहायक है, वह कला के विकास की शात्रु नहीं हो सकती। मानवता की पूर्णता और उपलनिध के लिये संयम को स्वीकार करना कला का विनाश नहीं विकास है। साहित्य रचना का उद्देरय मानवता की पूर्णता स्वीकार करना और उद्देइय की पूर्fि के लिये आदेश और प्रेरणा को कलाकार का दमन बताना परस्पर-विरोधी बातें हैं। यदि कलाकार इस उद्देइय के लिये प्रेरणा और संयम के आदेश से व्यकितगत स्वतंत्रता की मांग करता है तो उसका एक ही अभिप्राय होगा कि वह आזॅम-विस्मृति और सामाजिक दायित्व की उपेक्षत की तन्द्रा में निषिक्रय रहना चाहता है या साहित्य को स्वान्त: सुखाय ही समझता है ।

## Ł

एक लेखक के नाते सौम्य साहितियकों से मेरा अनुरोध है कि समाजवादी अधिनायकत्व में क्या हो रहा है अथवा क्या हो जायगा, इन कल्पनाओं में उलझने की अपेक्षा हम अपने देश और समाज की परिस्थितियों में कलाकार और साहित्य पर अनुभव होने वाले दमन और अंकुरा की ही चिन्ता क्यों न करें !

कलाकार की अभिव्यक्वि के लिये उस स्वतंग्रता की ही बात क्यों न सोचे जिसका अभाव हम स्वयं अनुभव कर रहे है !

## उत्तमा की मां

उत्तमी के पिता वाबू दोनानाथ खन्ना की मृच्यु चालीस वर्ष की अवस्था में हो गई थी । परिवार-विरादरी ओर गली-मुहल्ले के सभी लोगों ने उनकी भरी जवानी में, असमय मृत्यु पर शोक किया और उत्तमी की मां के प्रति सहानुभूति प्रकट की परन्तु विधवा हो जाने के कारण गरीब स्त्री पर विपत्ति का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था, इसे तो अहिस्ता-अहिस्ता उसी ने जाना ।

बाबू दीनानाथ का लड़का बिशन उस समय एफ० एस०-सी० में पढ़ रहा था। उत्तमी की सगाई एक वर्ष पहले, तेरह वर्ष की अयु में, करमचंद सरीक के लड़के जयकिशन से हो चुकी थी। करमचंद सेठ की पत्नी केवल अच्छी जाति और उत्तमी का खिलती कली जसारा रूप देखकर ही संतुष्ट हो गई थी। बानू दीनानाथ खन्ना के यहां से बड़े भारी दाज-दहेज की अशा तो नहीं थी परन्तु उनके घराने की प्रतिष्ठा अच्छी थी। उनके दादा और विता दोनों के समय 'उच्ची गली' के खन्ना लोगों का बड़ा नाम था। उत्तमी की सगाई के समय लड़के वालों ने कहा था-वयाह की कोई जल्दी नहीं है। हमारा लड़का अभी पढ़ रहा है। कम से कम बी० ए० तो पास कर ही ले $\cdots$ ।

विधाता ने उत्तमी की मां के लिये घटनाओं का न जाने कैसा व्यूह रचा था । उसके पति की मृत्यु के नो मास बाद लाहोर में हीतला का भंयकर प्रकोप हुआ। झीतला माता कई घरों से बोलते खिलीने झवट ले गई। उत्तमी पर भी उनकी कृपा-दृषिट्ट पड़ी। वे उसे छोड़ तो गई परन्तु उसके चेहरे पर अपनी कृपा के चिन्ह छोड़ गई। उत्तमी के गोरे रंग पर शीतला के हल्के-कल्के दाग ऐसे लगते थे मानो बरसी हुई चांदनी की बूंदों के चिन्ह बन गये हों। गली मुहल्ले के ताक-झांक करने वाले लड़के आपस में कहते-"यार, यह तो दगे हुए पीतल की तरह और दमक गई ।"

चेहरे पर शीतला के दाग हो जाने से उत्तमी इतनी दुखी और लज्जित थी कि उसने गली में निकलना ही छोड़ दिया। इसके पहले मां कभी किसी काम के लिये दो-चार पैसे की चीज बाजार से ले आने के लिये कहती थी तो उत्तमी छंलागें लगाती हुई जाती और गली में लड़के-लड़कियों से कोई न कोई शरारत या चुहल जरूर कर आती। पर अब वह वाहर जाने के नाम से ही कोई न कोई बहाना बना देती। कई बार मां चिढ़ भी जाती—"हां, सारी दुनिया तुझे ही देखने को बैठी है ।" उत्तमी ने र्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मिडिल की परीक्षा देने को थी सो वह भी नहीं दे पाई।

उत्तमी के साथ तो शीतला ने जो कुछ किया सो किया ही; सवसे अधिक संताप था उत्तमी के मंगेतर जयकिशान की मां को। उत्तमी देखने में अब भी चाहे जसी लगती हो, कहने को तो चेहरे पर ऐब आा ही गया था। जयकिशन की मां ने गहरी सांस लेकर कहा-"हमें कया मालूम था कि इस उम्र में भी इसे शीतला निकल आयेगी और फिर ऐसी $\cdots!$ "

कई दिन सोच विचार करने के बाद जयकिशन की मां ने लड़के का व्याह तुरन्त कर देने की बात उठा दी।

उस समय उत्तमी की मां के लिये लड़की का व्याह तुरन्त कर देना केसे सम्भव होता ? पति की मृत्यु को अभी दो बरस भी नहीं हुए थे । दीनानाथ रेलवे में दो सी रुपये मासिक कमाते थे। माना, उस जमाने में दो सी रुपये बड़ी बात थी पर उनका खर्च भी ख़ला था। मकान घर का जहूर था परन्तु रहने भर को ही था; कोई हवेली तो थी नहीं। लड़की के ट्याह के लिये कम-से-कम आधा मकान रेहन रखकर कर्ज लिये विना चारा नहीं या। पति की मृत्यु के बाद उत्तमी की मां घर के एक तिहाई भाग में सिमिट कर सोप स्थान के किराये से ही तो गुजारा चला रही थी। उसके भविष्य का एक मान्र सहारा लड़का अव बी० एस० सी० में पढ़ रहा था। लड़के का भविष्य केसे विगाड़ देती ?

वहुत सोच कर उत्तमी की मां ने कहा-"अभी लड़की की उम्र ही क्या है, चौदह की ही तो; बरस दो बरस ठहर जायं। उनका स्वर्गवास हुए तीन बरस तो हो जायें ।"

कुमारी लड़कियों की माताएं प्राय: ही बेटी के चोदह की हो जाने पर बेटियों की अयु में दिन ओर मास नहीं जोड़तीं ।

जयकिशन की मां को नाराज हो जाने का कारण मिल गया। उसने बिरादरी में घूम-धूम कर कहना ग्रुरू किया-"इतना ही मिजाज है तो बैंे अपने घर। बाद में हमें

कोई दोष न दे । हमें अपनी लड़की की भी तो शादी करनी है..." और उसने जयकिशान के सगुन में आगये एक सी एक रुपये और नारियल लौटा दिया।

उत्तमी की मां ने सिर पीट कर कहा-"अगर ऐसा ही था तो हमें छः महीने का समय तो दिया होता। मैं मकान गिरवी रख कर ही लड़की का व्याह कर देती $\cdots$ ।" अब वह बिरादरी में दुहाई देती तो इस बात की डोंडी और पिटती कि लड़की में कोई तो ऐब होगा तभी तो सगाई छूट गई ।

उत्तमी ने जयकिशन को कभी देखा नहीं था परन्तु उसने भंयकर अवमान महसूस किया कि कुरूप हो जाने के कारण उसकी सगाई टूट गई । उसके भविष्य का फैसला हो गया। उसका मन चाहा कि मर जाय। पहले वह वुनने या बीनने के लिये बैठती थी तो मकान की गली में खुलने वाली खिड़की में । यदि कोई लड़का संकेत से शारारत करता तो वह धमकाने के लिये भीहें चढ़ा लेती या मुंह चिढ़ाकर अंगूठा दिखा देती था। इन खेलों में उसे भी मजा आता था। अब वह हत्रा या रोशनी के लिये बैठती तो आंगन में ख़लने वाली खिड़की में। केशों में फूल और चिड़ियां बनाना, दंदासे से दांत उजले और होंठ लाल करना और कलफ लगी रंगीन चुन्नियों का शोक भी उसने छोड़ दिया था ।

विधवा हो जाने के बाद से उत्तमी की मां ने धर्म-कर्म का नियम आरंभ कर लिया था। मुंह अंधेरे ही रावी पर स्नान करने चली जाती थी । लौटते समय ग्वाले के यहां से दूध और चोक से सढजी लेती थी। विशनदास नी बजे कालिज चला जाता था, इसलिये झटपट चूल्हा जला कर लड़के के लिये खाना बना देती थी। अब उत्तमी भी सयानी हो गई थी। भाई के लिये खाना बना कर उसे खिला देने का काम लड़की पर छोड़ कर उत्तमी की मां पति के शोक में काला लहंगा पहने और राख से रंगी चादर ओढ़ लड़की के लिये वर की तलाश में वाहर निकल जाती। लाहौर, अमृतसर में विवाह के सम्बन्ध प्राय: स्त्रियां ही आपस में तय कर लेती थीं। पुरुषों को स्वीकृति भर ही देनी होती थी। उत्तमी की मां ने सूतरमंडी, पापड़मंडी, मच्छीहट्टा, सैदमिड्डा, गुमटी बाजार, लुहारीमंडी, मोहलों के मुहलल्ले की ऊंची जाति वालों का एक घर न छोड़ा। वह सब को समझाया करती—"लड़की के बाप को मरे अभी दो बरस नहीं हुए, लड़की का ठ्याह मैं कैसे कर दूं ! .लड़की को शीतला जरूर निकली थी पर अब भी कोई चल कर देख ले उनका रूप रंग। हजारों में एक है $\cdots$ "'

लड़कों की माताएं अपना पीछा छुड़ाने के लिये सहानुभूति से वेबसी प्रकट कर कह देतीं-‘तुम तो जानती ही हो बहन, अजकल के लड़के सुनते कहां हैं। कह देते

हैं, पढ़ाई कर लें तो व्याह़ करेंगे ।" कोई लड़के की पढ़ाई का भारी खर्च बता कर बहुत बड़े दहेज के लिये चेतावनी दे देती। उत्तमी की मां गाल पर उंगली रख सुनती और सिर स्युकाकर गहरी सांस ले लोट आती।

उत्तमी की मां ने मकान की निचली मंजिल तो रेलवे में काम करने वाले एक बुजुर्ग सिख बानू को किराये पर दे दी थी और ऊपर की आधी मंजिल का भीतर का भाग, समीप ही लड़कियों के सकूल में पढ़ाने वाली एक ब्राह्युणी विधवा अध्याविका को दे दिया था। अध्यापिका का लड़का शिवराम भी लगभग त्विशन की ही अयु का या और डी० ए० वी० कालिज में बी० ए० में पढ़ रहा था। विशन और शिवराम में जल्दी ही मेल हो गया। जसा कि लाहोर में कायदा था, दोनों के यहां बनी दालसढजी इबर-उधर दी ओर ली जाने लगी। शिावराम अंग्रेजी में तेज था। विशान को मदद भी देता रहता था। शिवराम कभी कोई चीज मांगने के लिये तिशान को पुकार लेता और चीज लेने-देने के लिये उस के हिस्से की कोर भी चला जाता । उत्तमी की मां को वह 'मासीजी' पुकारने लगा था।

पहले तो उत्तमी सामना होने पर भी कोई उत्तर न देती; या तो सामने से हट कर भाई को पुकार देती या चुप हो रह जाती कि उत्तर न मिलने पर आपने आप समझ जायगा कि बिशन नहीं है । एक दिन एकान्त देखकर शिवराम ने इतना कह दिया"मुंह का बोल इतना महंगा है कि पुकारने पर जवाब भी नहीं मिलता; ना-हां ही कह् दिया करो।"

उत्तमी मुरकराये विना न रह सकी और फिर शिवराम के पुकारने पर जवाब दे देने लगी।

कुच्ध दिन बाद फिर एक दिन उत्तमी नीचे आंगन में नल से पानी भर रही थी। शिवराम भी अपनी गागर लेकर पहुंच गया। एकान्त देखकर उसने कहा-"ओहो, इतना वमण्ड है !"
"घमण्ड काहे का ?" उत्तमी ने सिर झकाये पूछ, लिया ।
"हुस्न का और काहे का।" शिवराम बोला।
उत्तमी के हृदय के सीप में मानों स्वाति की बूंद पड़ गई, जिसके अभाव में वह जीवन से ही निराश हो रही थी। पुराना गर्व जाग उठा ।
"तुम्हें होगा। हम तो बदसूरत हैं ।" सिर झुकाये उत्तमी बोली परन्तु कनखी से उसने भी शिवराम की ओर देख लिया।

[^0]उत्तमी अंगूठा दिखा कर ऊपर भाग गई ।
उस दिन दोनों में ताक-झांक होने लगी। एकान्त मिल जाता तो वातें भी करने लगते। अवसर भी मिल ही जाता था।

उत्तमी की मां तो लड़की के लिये वर की खोज में बावली हो रही थी। लाहोर में सफलता न पाकर वह अमृतसर के भी चककर लगाने लगी। सुबह आठ-नो बजे की गाड़ी से चली जाती ओर सूर्यस्त के समय लोटती। बिशन को चार-पांच बजे तक कालिज में रहना पड़ता था। शितराम की मां भी साढ़े चार बजे से पहले न आा पाती थी। वह कभी-कभी ढाई-तीन बजे ही लौट आता।

उत्तमी दोपहर में नल खाली रहते घर का पानी भर लेती थी या आंगन में ही बंठ कर कपड़े धो लेती थी। एक दिन शिवराम कालिज से ढाई बजे लौट आाया। आंगन से जीने की ओंर जा रहा था तो देखा कि उत्तमी नल पर गागर भर रही थी। शिवराम ने शारारत से इशारा किंया ।

उत्तमी ने मुंह चिढ़ा दिया।
उत्तमी गागर कमर पर लिये ऊपर चढ़ रही थी। जीने का मोड़ पार किया तो गागर कमर से उठ गई।

उत्तमी के मुंह से निकल गया-"हाय !"
शिवराम ने मुंह पर उंगली रख कर संकेत किया-"चुप !" और होठों से संकेत कर कहा, "एक बार !"

उत्तमी ने दुप्ट्टे के आंचल से मुंह ढक कर सिर हिला दिया ।
शिवराम ने गागर ऊपर की सीढ़ी पर रख कर उत्तमी को बंहों में खींच लिया तो उत्तमी स्वयं ही उस से चिपट गई ।

इस के बाद शिवराम और उत्तमी दूसरों की निगाहें बचा कर अगना खेल खेलते रहे। ज्यों-ज्यों उत्तमी को व्यार का रस आता गया, वह दिलेर होती गई । जब भी मोका मिलता, एक चुम्बन चुरा लेती या शिवराम के शरीर से रगड़ कर ही निकल जाती। उस ने अपने लिये नई सलव्रार सी तो नये फँशन की, बूब ख़्ले पाँचे की और कमीज कमर से खूब चुस्त; इतनी फिट कि मां को डांटना पड़ा-"मरी, इतने तंग कपड़े सियेगी तो कितने दिन चलेंगे ?"

इतने दिन उत्तमी किसी ऊंची जगह में बरसात से भरते हुये तालाब की तरह स्थिर थी। शिवराम ने जोर लगा कर उस के बांध का एक पत्थर खिसका दिया। अब उस के योवन का वेग स्वयं अपने बहात्र के मागं को चौड़ा करता जा रहा था ।

दशहरे की छुट्टियां थीं। सब लोग घर पर रहते थे। यह रौनक शिानराम ओर उत्तमी के लिये यंत्रणा बनी हुई थी। दोनों अवसर के लिये तड़ा-तड़प कर तरसती आंखों से एक दूसरे को देख कर रह जाते। रावण जलन के दिन शिावराम की मां और उत्तमी की मां भी मेले में गईं। उत्तमी नहीं गई। उस ने कहा - "मेरा दिल नहीं करता।" शिावराम और बिशन भी चले गये ।

मेल में शिवराम और विशान बिछ्डुड़ गये । विशन को अकेले अच्छा नहीं लगा । वह थोड़ी देर बाद घर लौट आया। मकान की ड्योढ़ी का दरवाजा भीतर बन्द था। बिशन ने सांकल खटखटाई । सरदार जी का परिवार भी मेले से अभी नहीं लौटा था । कोई उत्तर न पाकर उस ने फिर सांकल खटखटाई। तव ऊपर से उत्तमी ने झांका और घबरा कर नीचे आकर दरवाजा खोल दिया।

पिछले कई दिन से विशान को उत्तमी की चंचलता खटक रही थी। उस ने डांटा भी था, क्या सब के मूंह लगने लगी है। बिशन को उत्तमी का चेहरा देख कर संदेह हुअा 1 ऊ才र आया तो देखा कि शिवराम भी अपने कमरे में मोजूद या ।

बिशन अपे से बाहर हो गया। एक यव्वड़ उत्तमी को मार कर उस ने पूछा"क्या हो रहा या ?"

उत्तमी कोई ठीक-ठीक केफियत न दे सकी तो उस का अपराध बुल गया। विशान ने उत्तमी को बूब पीटा और मां के लोटने पर किराये दारों को गाली देकर तुरन्त निकाल देने के लिये कह् दिया ।

इस घटना को लेकर उत्तमी और शिवराम की मां में लड़ाई हो गई। शिवराम की मां मकान तो छोड़ गई पर साथ ही बहुत कुछ बक-झक भी गई ।

ऊपर की मंजिल का अाधा भाग किराये पर देना जरूरी था। इस बार उत्तमी की मां ने सोच-समझ कर लगभग पैंतीस साल की आयु के एक बाबू को जगह दी। बानू सालिगराम की दो छोटी लड़कियां थीं और लड़कियों की भारी-भरकम मां थी। कुछ दिन वाद नये किरायेदारों से भी उत्तमी की मां और भाई का अपनापन हो गया। fिछाली घटना की उन से कोई चर्चा नहीं की गई थी। बानू सालिगराम उत्तमी की मां को 'भिनजी' और उत्तमी को 'बेटी' ही कहते थे ।

सालिगराम एक बीमा कम्पनी के दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने उत्तमी की मां को लड़की को प्राइवेट पढ़ा कर इम्तहान दिला देने के लिये उत्साहित किया। सन्ध्या समय उत्तमी को कुछ देर के लिये पढ़ाने भी लगे। उत्तमी के सिर पर हाथ फेरतेफेरते गालों को भी सहला देते और पीठ थभकते-थपकते उसका दारीर अपने शरीर

से दबा लेते ।
उत्तमी को चाशानी का स्वाद लग चुका था। उसके अभाव में वह पुराने गुड़ से ही संतोष कर लेती थी। सात ही मास गुजरे होंगे कि उत्तमी की वजह से सालिगराम के घर में झगड़ा होने लगा। सालिगराम की पत्नी ने उत्तमी की मां से साफ कह दिया-"तुम्हारी लड़की को हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं है।"

उत्तमी कालिज में पढ़ने वाली लड़की तो थी नहीं कि सभ्रह वर्ष की आयु तक भी सगाई-ट्याह न होने से लोगों को विस्मय न होता। पहली सगाई टूट जाने की बात से दूसरी सगाई हो सकना यों ही मुरिकल हो रहा था, तिस पर बदनामी फैल जाती तो क्या होता !

उत्तमी की मां ने गली में कहा कि फिरोजपुर में उसके छोटे भाई के लड़के का मुन्डन है और उत्तमी को लेकर फिरोजपुर चली गई।

उत्तमी की मामी को भानजी का स्वभाव बतुत अच्छा लगा या। सप्ताह भर बाद उत्तमी की मां लोटी तो उत्तमी को कुछ दिन के लिये फिरोजपुर ही छोड़ आई थी ।

उत्तमी की आंखों में ऐसी प्यास और उसके यौवन के उफान में कुछ ऐसा आकर्षण था कि नौजवानों क्या अधेड़ों के लिये भी उसकी उपेक्षए कठिन हो जाती थी। उसकी प्रकृति भी खालिस घी की सी हो गई थी कि पुरुष के सामीव्य की ऊष्णता पा़ते ही उसे विघलने से बचाया नहीं जा सकता था। सवा बरस मुरिकल से बीता होगा कि उत्तमी मामी के लिये मुसीबत हो गई। कई बार मामी ने उत्तमी को पीटा और उसकी वजह से मामा ने मामी को मारा। आखिर एक दिन मामी उत्तमी को लेकर लाहोर आ गई और ननद की 'सुलक्षणी वेटी’ की बाबत बहुत कुछ बक-झक कर उसे लाहौर में छोड़ गई ।

उत्तमी की मां ने रो-रो कर अपना माथा ठोका और उत्तमी को गालियां दीं"...तुझे अवने गले में बांध कर मैं किस कुएं में जा मरूं ? मालूम होता कि तू ऐसी चुड़ैल निकलेगी तो अपनी कोख फाड़ कर तुझे मार डालती और मर जाती $\cdots!$ "

उत्तमी पर भयंकर पहरा लग गया। उसकी अवस्था जेल की कोठरी में बन्द केदी से भी बदतर हो गई । वह गली की खिड़की की ओर कदम रखती तो भाई और मां की अंखें सुर्ख हो जातीं और गालियों की बोछार पड़ जाती ।

उत्तमी ने इन सब नियंत्रणों और लांछनों का कोई विरोध नहीं किया। वह् स्वयं मन में लजिजत और कुंठित थी । बैठी-बैठी सोचा करती—जो कुछ मेरे भाग्य में नहीं

था, वह पाप मैंने क्यों किया ? उसे मर जाने की इच्छा हुई पर मर नहीं सकी। कोठरी में बन्द रहने से उसकी भूख कम हो गई और चेह़रे का नूर भी उड़ गया। खुर्मनी की सी ललाई लिये गोरा रंग अव बरसात के दिनों में किसी टीन की चादर के नीचे उग कर लम्बी हो गई धास की तरह पीला-सफेद सा हो गया । प्राय: सिर दर्द रहने लगा। सिर दरद से फटने लगता तो उत्तमी मुंह् से कुछ न बोल कर दुपट्टे से सिर को कस कर वांध लेती।

बेटी की अवस्था मां कंसे न समझती। पूछ लेती—"क्या हुआ है री सिर को ? ला दबा दूं $1 \cdots$ तेल रगड़ दूं। कसे खुरक हो रहृा है, जैसे चील का घोंसला !"

मां उसकी बांह पकड़ कर देखती आौर कहती—" "ैं, तेरा बदन तो गरम लग रहा है…"
"कुछ नही मां ।" उत्तमी टाल जाती । मुंह से एक गब्द भी बोले बिना उसे दोदो दिन बीत जाते ।

उत्तमी की मां वेटी को सुबह नदी स्नान के लिये साय ले जाने लगी कि उसे कुछ ताजी हवा मिलेगी। 'चक्की वाली गली' में बुधवार के दिन माता ज्ञानमयी के यहां स्त्रियों का सत्संग जुड़ता था। माता ज्ञानमयी को प्राय: बत्तीस वर्ष की आयु में ज्ञान हो गया। तब से वे पति-पुप्र को छोड़कर बैरागिन बन गई थीं। समाधि भी लगती थीं। भक्तिनें उनके चारों ओर बैठ कर कीर्तन करतीं और उनकी आरती उतारतीं। उत्तमी की मां वेटी का मन बहलाने और उस उस पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये उसे सत्संग में भी ले जाने लगी।

माता ज्ञानमयी उपदेश देती थीं-"गृहृष्थ के संग से मुक्त होकर ही आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। जेवर और पति-पुग्र से मिलने वाले आननन्द से बड़ा आनन्द मन के भीतर व्रह्म में समा जाने का आनन्द है। शरीर का दुःख भ्रम है। ब्रह्म के ध्यान में रम जाने से शरीर के कष्टों की माया छूट जाती है।"

माताजी उपदेश देतीं तो उन का चेहरा आननन्द से दमकने लगता। भवितनें उनके लिये व्यंजनों के प्रसाद बना कर लाती थीं। यदि माता जी उसमें से एक ग्रास खा लेतीं तो वे कृतकुत्य हो जातीं। माता जी को सुगन्धित जल से स्नान कराया जाता था ओर बादाम रोगन में सुगन्ध मिला कर उन के शारीर की मालिश की जाती थी। वे अपने हाथ से कुछ न करती यीं। माताजी उपदेश देतीं-" "्राणायाम से समाधि लगा कर ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाने से इरीर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं $1 \cdots$ इचछा का दमन करो। मन सब से बड़ा शत्रु है। मन को मारो। यही सब से बड़ा सुख है $\cdots$

यह ही सब से बड़ी विजय है ।"
उत्तमी ने मार्ग पा लिया। वह इच्छाओं के रोकने का अननन्द अनुभव करने लगी। वह अपने शारीरिक कष्ट की उपेक्षा कर उस कष्ट को आनन्द समझने का प्रयत्न करने लगी। इस अनन्द के लिये उसे किसी भी लांछना और प्रतारणा का भय नहीं था। इस मार्ग में अननन्द और लोगों का आदर पाने का भी संतोष था। उत्तमी ने नमक खाना छोड़ दिया, फिर मीठा खाना भी छोड़ दिया। वह चोबीस घन्टे में केवल एक बार खाने लगी। एक समय केवल एक ही चीज खा लेती या सब चीजों को एक में मिला कर खाती। वह कहती-"इस में ऐसा आननन्द है जो पहले कभी अनुभव नहीं किया $\cdots{ }^{\prime \prime}$

उत्तमी भी माता ज्ञानमयी की संगति में समाधि का अभ्यास करने लगी। समाधि के लिये उस की लगन और हठ देख कर सत्संग की स्त्रियों में उस की प्रतिष्ठा भी होने लगी। इस प्रतिष्ठा में एक ऐसा आनन्द और संतोष था जो किसी भी दूसरे सुख से कहीं अधिक उन्मादक था।

उत्तमी की मां किसी समय बेटी को चुप और उस के चेहरे पर ज्वर का ताप अनुभव कर पूछ बैठती-"कसी तबियत है उत्ती ?"

उत्तमी अंखें मूंदे ही उत्तर देती—"अानन्द है माता जी, अानन्द है !" उस की बोल-चाल और ढंग बदल गये । अपने शरीर और कष्ट के सम्बन्ध में बात करना उसे पाप जान पड़ता था ।

मां ने कई बार वेटी का शरीर छू कर देखा । उसे प्राय: हर समय ज्वर रहता या। मां बेटी को हकीम संतरिंह के यहां ले गई । हकीम ने दो-तीन बार नुसखे दिये, फिर मां को-समझाया-"दवाई वेकार है। लड़की जवान है, उसे कोई बोमारी नहीं है । ब्याह कर दो; अपने अप ठीक हो जायेगी ।"

उत्तमी की मां को बुरा लगा। उस ने फीस देकर उत्तमी को एक मेम डाकटरनी को दिखाया। डाकटरनी ने भी उत्तमी के पूरे शरीर की खूब अच्छी तरह परीक्षा कर वही बात दूसरे शब्दों में कही। मेम डाक्टरनी को बना-संवार कर बात करने की भी जरूरत नहीं थी। उस ने कहा-"यह तुम्हारा लड़की को शादी मांगता $\cdot \cdots$ उस को मर्द मांगता ।" ओर ताकत की दवाई देकर, खूराक बढ़ाने के लिये कहा ।

उत्तमी की मां ने लड़की के लिये कुंअरे वर की आशा छोड़ कर उसे किसी न किसी तरह व्याह कर देने के विचार से विधुर वर ही ढूंढ़ना शुरू किया। एक दो बच्चों वाले आदमी तैयार भी हुये पर उन के घर की स्त्र्रयां उत्तमी को देखने आईं

तो इन्कार कर गईं।
"हाय, लड़की तो बीमार है।"
उत्तमी की मां ने समझाया-"ऐसे ही़ी पांच-सात दिन से जरा सर्दी-नुखारार हो गया है। दो-चार रोज में ठीक हो जायेगी!"

पर उत्तमी का चेहरा तो मां की बात का समर्थन नहीं करता था।
उत्तमी की मां परेशान थी। उत्तमी दवाई खाती नहीं थी। जवरदस्ती खिलाने पर भी कुछ फायदा दिखाई नहीं देता या। अब उसे सब से बड़ी fिन्ता हो रही थी, लड़की के इस वैराग से। जब से वह समाधि लगाने लगी थी, आंखें भीतर धंसती जा रही थीं। उत्तमी की मां वेटी की चिन्ता करके रात में खूब रोती। उसे करमचन्द सर्रफि की बहू पर कोध आता । सव उसी की करतूत थी। उत्तमी की मां भगवान से मांगती थी-"मेरे राम जी, उस के सामने भी ऐसे ही बेटी का दुख आये । खुद छ: बच्चों की मां होकर अब भी जने जा रही हैल।" सोचती, अपनी उत्तमी को कहां ले जाकर गाड़ दूं ! हाय यों ही सूख-सूख कर मरेगी लड़की $\cdots$

जयकिशन की मां को सब शाप दे चुकने के बाद उत्तमी की मां को स्वयं अपने ऊपर गुस्सा आने लगा-यह सब मैंने ही किया। सब मेरा ही कसूर है । तभी में मकान बेच कर इस का व्याह कर देती तो करमचन्द सराफ क्या कर लेता ? लड़की का व्याह तब हो गया होता तो अपने आप रस-बस जाती, यह सब भटकनें होती ही क्यों। अब उस की ऐसी सेहत में उसे कौन लेगा $\cdots$ और सेहृत कसे ठीक हो मरी की ! में लड़के का मोह कर गई । लड़कों के लिये तो दुनिया में बीस रास्ते होते हैं। लड़की को तो ह्वाथ-पांव रंग कर किसी को संँपना ही होता है। उसे कोई न ले तो बेचारी क्या करें !

बिशान बी० एस० सी० पास करके रहड़की ड़ंजीनियरिंग कालिज में भरती हो गया था। वहां भरती होते ही ‘लोहे के तालाब’ के हीरालाल कपूर ने उसे अपनी लड़की का सगुन देकर रोक लिया था। रुड़की में भरती होने का मतलब हो या कि वहां से पास होते ही उसे तीन सी-साढ़े तीन सो की नौकरी कहीं भी मिल जायगी। उत्तमी की मां सोचती-लड़के के लिये तो मेंने सब कुछ किया पर लड़की के गले पर छुरी फेर दी।

लड़की की वजह से किरायेदारों से दो बार झगड़ा हो जाने के बाद उत्तमी की मां ने निइचय कर लिया था कि ऊपर की मंजिल में किसी मर्द को किराये पर जगह नहीं देगी। उसने अपने साथ की जगह 'मचछ्धी-हट्टा' में लड़कियों के सकूल में पढ़ाने वाली एक विधवा मास्टरनी और उसकी मां को दे दी थी। मास्टरनी के यहां कभी

कभी मिलने-जुलने वाले मर्द भी आने लगे तो उत्तमी की मां को यह अच्छा नहीं लगता या। जब उत्तमी फिरोजपुर से लोटी थी तो मां ने डांट दिया था—"मास्टरनी से मेल-जोल की जरूरत नहीं है ।"

अब उत्तमी की मां का व्यवहार विधचा जवान मास्टरनी के प्रति भी बदल गया या। मास्टरनी को कमी मोजा या स्वेटर बुनते देखती तो उलाहने देने लगती-"वाह, तुम इतने गुण जानती हो। अवनी छोटी बहिन उत्तमी को भी कुछ सिखाया करो न! " और उत्तमी को पुकार लेती, "अरी उत्तां आ देख, तेरी बहिन कितना खूनसूरत स्वेटर बुन रही है $\cdots$ "

मां घर में बनी सत्जी-तरकारी भी उत्तमी के हाय मास्टरनी के यहां भिजवाने लगी-"जा, पड़ोसियों को दे आ। वण्ड खाये खण्ड खाये, कल्ला खाये मैल्ला खाये (बांट कर खाये गुड़ खाये, अकेला खाये नेला खाये) ।" खास कर मास्टरनी के यहां मर्द मेहमान आये हों तो जरूर ही किसी बहाने से उसे बार-जार उधर भेजती परन्तु उत्तमी के हाथ-पांव तो अव ऐसे चलते थे जसे कठपुतली के हों और अखें ऐसी हो गई थीं जैसे पत्वर की मूनि में कौड़ियां जमा दी गई हों।

अमृतसर में व्याही उत्तमी की मासी के लड़के लालचन्द को दो वरस पहले लाहौर में नौकरी मिल गई थी। उत्तमी की मां की बहिन को आइा थी कि बेटे को मौसी के यहां ही रहने की जगह हो जायगी। उस समय उत्तमी की मां ने साफ इनकार कर दिया था-"मेरे पास जगह कहां ?"

एक दिन उत्तमी की मां लालचन्द के यहां पहुंची और उलाहना दिया-"हां, अब घर में हम मां-बेटो अकेली रह गयी हैं तो कोई क्यों मुंह दिखायेगा! बिशन था तो सभी आते थे ।"

भानजे के बर आने पर उत्तमी की मां ने विस्मयजनक खातिर की। उत्तमी को भी धमकाया-"क्या पागल है, घर आगे लड़के से बात भी नहीं करती। खामखवाह शारम से मरी जा रही।" फिर लालचन्द के सिर पर हाथ फेर कर कहा, "वेटा, अकेले मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है । तू दो-चार दिन यहीं रह जाया कर न, क्या हर्ज है $\cdots$ परसों पहली बार सावन बरसा तो सोचा कि पूड़े बनाऊं पर क्या बनाती! किसे खिलाती ? यह मेरी लड़की ऐसी है कि इसे कुछ शीक ही नहीं । क्या करे बिचारी ? $\cdots$ यह भी तो अकेली उदास हो जाती है। कोई दो बात करने को भी तो नर्ही !"

अचानक मां को याद आ गया-"हाय में मरी! ले सुन, संतू हलवाई के यहां

से ताजी बरफी ली थी। रास्ते में वीरांवाली से दो वातें करने बैठी थी, दोना वहीं छोड़ आई। अभी ले आऊं, दो मिनट में । तू बैठ! में शाम का खाना खिला कर ही जाने दूंगी। री उत्तां, मूंग की दाल तो भिगो दे लड्ड्डू बनाने के लिये ।"

उत्तमी की मां काला लहंगा पहन, चादर ओढ़ कर सीढ़ियां उतर गई। मां लोटी तो देखा कि लालचन्द अधिक खा जाने के कारण लेटा हुअा विर्मय और भवित से उत्तमी की ओोर देख रहा है। उत्तमी एक आसन विछ्छा कर समाधि लगाये बैठी है ओर कुछ-कुछ देर बाद—"ओ३म् ! ओो३म् ! $\cdots$ आनन्द्द !" कहं जा रही है ।

मां एक बार फिर उत्तमी को डाक्टर के यहां ले गई। डाकटर ने दवाई लिख कर कहा-"फेफड़ा बतुत खराब हो रहा है, बिलकुल आराम से खाट पर लेटी रहे, चले-फिरे बिलकुल नहीं ।"

मां ने अपने हाय से चारपाई पर बिस्तर लगाकर उत्तमी को लिटा दिया और डांटा-"उठेगी तो याद रखना ? $\cdots$ कोई जरूरत नही, चुध-समाज जाने की ।"

मां को लग रहा था कि लड़की को ज्ञानमयी के सत्संग में ले जाकर उसने भारी गलती की। जोग-वैराग की रस्सी का फन्दा उसने खुद अपने हाथों बेटी के गले में डाल दिया था। उत्तमी को ज्ञान के सत्संग में जाने और समाधि लगाने से रोकना अब सम्भव नहीं था। ज्ञान के अधिकार से वह अव अपने आपको मां से ऊपर समझती थी। सत्संग में जब वह देर तक समाधि लगाये बैठी रहती तो भक्तिनें भक्ति भाव से उसके आागे हाथ जोड़, सिर झुकाकर उसका आदर करतीं। माता ज्ञानमयी सब को सुना कर कहती-"इस लड़की ने कितनी जल्दी आரनन्द प्राप्त कर लिया है। -. व्नह्म इस लड़की से प्रसन्न हैं। यह पिछले जन्म की योगी है ।"

उत्तमी की मां ने कई दिन सोच कर वेटी को प्यार से डांटा—"मरी तू किसी दिन मां के भी काम आयेगी ? एक चिट्ठी फिरोजपुर धनीराम (उत्तमी के मामा) को लिख दे । में बताती हूं, तू लिख कि लड़की की बाबत भी सोचना है $1 \cdots$ बिशान की पढ़ाई का खर्चा भेजना मुरिकल हो रहा है। सलाह करनी है कि कुछ जेवर fगरवी रख कर रुपया ले लें। मुझे तो औरत समझ कर सब ठग लेते हैं। तू चार दिन के लिये आ जा । तू छोटा भाई है, किराये-खर्चे की परवाह न करना $\cdots{ }^{\prime \prime}$

जिस समय धनीराम उत्तमी के घर पहुंचा मां लड़की को दवाई पिलाने की कोशिश कर रही थी।

उत्तमी कह रही थी-"यह् माया है, यह माया का पाप क्षीण हो रहा है। शरीर की माया में और बोड़ बढ़ाने से क्या फ़्रयदा ?"

धनीराम उत्तमी की सूरत देख कर हैरान रह गया। फिरोजपुर से चलते समय उस की आंखों में उत्तमी का वही उमड़ते जोबन का वेबस कर देने वाला रूप घूम रहा था। एक बार फिर उत्तमी के पास जाने और उस के साथ एकान्त पाने की आाशा से उस ने उमंग भी अनुभव की थी।

उत्तमी ने धनीराम को देखा भी और नहीं भी देखा, जसे पहचानने की जरूरत हो न समझी हो ।

धनीराम ने चिन्ता से पूछा-"क्या हो गया हे इसे ? इतनी कमजोर क्यों हो गई है ?"

उत्तमी की मां भावज से सुनी बातें याद कर यों ही शरम के मारे मरी जा रही थी। हकीम, डाकटरनी की बताई उत्तमी की बीमारी की बाबत मर्द को क्या बताती ? जो मुंह में आया कह गई—"बहुत दिन से ऐसे ही मामूली-मामूली बुखार सा रहता है । हां, पुराना हो गया है । कुछ दिन से भूख नहीं लगती। अकेले पड़ी रहती है, वेचारी बातचीत भी करे तो किस से $\cdots$ ! " धनीराम नहा धोकर, खा-१ीकर अाराम कर चुका तो मां उठ कर किसी बहाने से चल दी। वह दुपट्टा ओढ़ कर सीढ़ियां उतरने लगी तो मन में मगवान का स्मरण कर रही थी—"मेरे राम जी, तेरे आगे मैं ही दोषी हूं। किसी तरह लड़की के प्राण बचा। किसी तरह इस की बीमारी सम्भले $\cdots$ ।"

अवसर पाकर धनीराम के मन में पिछली बातें उमड़ आईं। वह उत्तमी की चारपायी पर जा बैंठा और उस के कन्धे पर हाथ रख कर स्नेह से पूछा-"उत्तां, क्या हो गया तुझे ? $\cdots$ सब भूल गई ?"

उत्तमी मुर्कराई और धनीराम की ओर ऐसे देखा, जैसे दूर खड़े अपरिचित कुत्ते एव-दूसरे को युद्ध के लिये देखते हैं । फिर बोली—"क्या देखता है !" फिर अपने हृदय पर उंगली रख कर कह्ए, "व्रह्म को देख ! इस में व्रह्म समाया है, उसे देख! समाधि लगा! तुझे दिखाई देगा !" उत्तमी का चेहरा लाल हो गया। उस ने आंखें मूंद लीं और सांस खींचती हुई बोली, "ओ३म् ! ओ३म् ! ओ३म् ! अननन्द ! अननन्द ! आनन्द !"

धनीराम डर-सा गया। घबरा कर परे जा बैठा। उत्तमी की विवशा कर देने वाली चितवनों और उत्तेजित कर देने वाले जोबन की जगह उस के शीर्ण शरीर से रोग झड़ रहा था, उस के प्राण जसे मुक्त होने के लिये छटपटा रहे थे ।

धनीराम तीसरे दिन ही लोट गया। बहिन से कोई ख़ास बात नहीं हो सकी।



से मन ठीक नहीं है। जाने राम जी क्या करते हैं ?" ओर वह जोर से रो उठी। धनीराम ने समझा बहिन को भाई से बिछुड़ने का दुख है परन्तु बहिन सोच रही थी कि लड़की के प्राण बचाने के लिये वह क्या करे ? वह सब कुछ कर रही थी परन्तु कुछ हो ही नहीं रहा था।

उत्तमी को खांसी से बलगम के साथ खून भी आने लगा। मां घबरा कर डाक्टर को बुला लाई । डाक्टर ने और अधिक दवाइयां लिख दीं और चारपायी से विलकुल न उठने की ताकीद कर दी ।

मां ने रोते हुये हाथ जोड़ कर उत्तमी को समझाया—"वेटी, मान जा । कुछ दिन के लिये समाधि लगाना छोड़ दे । वुध समाज न जा । खांसी का खून बन्द हो जायगा तो जो चाहे करना।"

पर उत्तमी नहीं मानी। उस ने मां को ज्ञान की बात बताई कि मुंह से मल निकल रहा है। शरीर से जितना मल निकलेगा, आहमा उतनी ही पवित्र हो जायेगी।

बुध के दिन उत्तमी ने सत्संग में जाने की जिद्द की। मां को लगा कि उस की इच्छा पूरी न करने पर कहीं कुछ और न कर बैंे। वह उसे डोली में वैठा कर सत्रंग में ले गई।

सत्संग की भक्तिनों को उत्तमी के सूले शरीर और गढ़ों में धंसी हुई आंखों से तप का तेज टपकता दिखाई देता था। सब भक्तिनें उत्तमी को भवित-भाव से घेर कर हाय जोड़ कर वैठ गई ।

उत्तमी ने भक्तिनों की ओर गर्व की दृषिड डाली । उस के हृदय में उर्साह भर गया। समाधि का असन लगा कर 'धो३म्’ उचचारण करते हुगे उस ने कुम्भक प्राणायाम से सांस खींच ली। दो भक्तिनें उत्तमी को पंखा झलने लगीं और शेष ‘झो३म् भानन्द' का जाप कर रही थीं ।

प्राणायाम के लिगे सांस भरने के कुछ ही क्षण बाद उत्तमी को जोर की खांसी आई और खांसी के साथ ही खून का फग्रारा-सा मुंह से निकल पड़ा । उत्तमी ने 'बो३म्' कहने का यहन किया परन्तु शबद पूरा हो सकने के पहले ही उस की गर्दन झूल गई कौर वह निष्पाण हो गई ।

भक्तिनों में भगदड़ मच गई। उत्तमी की मां ने चीसते हुये आगे बढ़ कर वेटी के निर्जीव शरीर को बांहों में ले लिया। तब तक भक्तिनों ने सुध सम्भाल ली । 'ओ३म् आनन्द् !' का जाप करते हुये उन्होंने निइचय किया कि योगिनी उत्तमी ब्रह्म में लीन हो गई।

उत्तमी की मां उस परम आानन्द का भाग न पाकर पागलों की तरह चीखती रही"हाय, हाय !
"हाय मेरी वेटी को, मेरी बच्ची को सब ने मिल कर मार डाला !
"हाय मेरी बच्ची, तूने दुनिया का क्या देखा !
"हाय, तू भूली-ट्यासी, तरसती मर गई $\cdots$ "


नमक हराम

चेतसिह ने अठारह बरस तक बम्बई में जीतूमल-खेमचन्द की कोठी पर नीकरी की थी। ढलती उम्र में उसे बम्बई का जलवायु माफिक नहीं अा रह्र था। वह अपनी कमाई लेकर मारवाड़ लोट गया और गांव में अवनी खेती-बाड़ी सम्भालने लगा । उस के छोटे वेटे जयfसह ने दसवीं जमात पास कर ली तो अचछ्छी खासी परेशानी हो गई । उस के लिये अच्छी बड़ी नोकरी कहां से मिल जाती ! और पढ़ा-लिखा आदमी बैलों की जोड़ी के पीछे, हल की मूठ थामे टट-टट करता क्या चलता !

दूसरी बड़ी लड़ाई का जमाना था। गांव-गांव इइतहार लगे थे —‘नोजवानों, फोज में भरती होकर इज्जत की जिन्दगी बनाओ ! $\cdots$ खाना-पीना और वर्दी मुप्त! चालीसपचास माहवार तनखाह।' इरतहार बड़े आएरंक थे। बड़ी-बड़ी तस्वीरों में नोजवान लड़के चुस्त वर्वयां पहने टैंकों और मोटर साइकिलों पर सवार दिखाई देते थे । जयसिह भी भरती हो जाने की बात करने लगता। लड़के के लाम पर चले जाने के रुपाल से चेतfिह का कलेजा कांप उठता। आएखिर वह वेटे को बम्बई ले गया। पुराने मालिकों के आगे हाथ जोड़े ओर वेटे को जानी-पहचानी जगह में रखवा दिया । काम दरबानी और मुनीमी की मिली-जुली नोकरी का था अर्थात् गेट-कलर्की की नोकरी। तनखाह चालीस माहवार ही थी।

जयर्सह काम नहीं जानता था परन्तु अपने बाप के नाते विशवास और भरोसे का अदमी था। सेठ जी ने कहा-"अादमी मूर्व हो तो हर्ज नहीं, पर धोखा न दे ।" सेठ जी ने सान्त्वना भी दी "..लल़का ईमानदारी से काम करेगा तो हम क्या ख्याल नहीं करेंगे ! ..."

रहने के लिये जयसिह को कोठी के बड़े गोदाम के हाते में फाटक के साथ की कोठरी मिल गयी थी। फाटक की दूसरी ओर गोरखा चौकीदार रहता था।

जीतूमल-खेमचन्द अब जिन्दा नहीं थे बलिक एक पीढ़ी और बीच में गुजर चुकी थी। उन के योग्य उत्तराधिकारियों ने कोठी की साव बहुत बढ़ा दी थी । चार-पांच हजार माहवार की आमदनी तो फर्म की साख पर चलने वाली हुंडियों के कमीशन से हो जाती थी। फर्म का मुखु्र काम लोहे का था। युद्ध के समय लोहा सोना बन गया था। उस समय के कोठी के मालिक सेठ रतनलाल ने इस सोने का पूरा मूल्य उगाहने में कभी प्रमाद नहीं किया ।

सरकार ने लोहे की खरीद और बिकी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये कंट्रोल लगा दिये थे । ड्यावारी आह भर कर कहते —"ये क्या जुल्म है ! खरा दाम देकर माल नहीं खरीद सकते और सरकारी रुभके के बिना घर का माल बेच नहीं सकते ।"

व्यापार के छिपे दांव-पेचों से अवरिfित सरकारी अफसर माल के मूल्य और मुनाफे पर नियंत्रण रखने के लिये जो भी कानून वनाते, चतुर व्यापारी उसी से लाभ उठाने का ढंग निकाल लेते । सीवे ठ्यापार में रह ही क्या गया था! मुनाफे का रुपये में से दस-ब्वारह आने तो सरकार करों में छीन लेती थी इसलिये ज्यों-ज्यों कण्ट्रोल और कर बढ़ते गये, व्यापार कंद के पौदों की तरह होता गया; जिन के पत्ते धरती के ऊपर तो कम ही दिखायी देते हैं परन्तु धरती के भीतर जड़ें खूब फैलती हैं और फल भी धरती के भीतर ही लगते हैं।

कपड़े पर कंट्रोल लगा तो बाजार से कपड़ा गायव हो गया। खासकर भले आदमियों के पहनने लायक कपड़ा । कंट्रोल का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि देहातों के पहनने लायक कपड़ा शहरों में, और शहरों के लायक कपड़ा देहततों में बिक्री के लिये पहुंचने लगा। राशान कार्ड लेकर तीन महीने में एक बार कुछ गज मार्कीन के लिये कौन दुकानों के आगे लाइनों में खड़ा रहता ? खान्दानी और भ भले अादमियों को ब्याहशादी, तीज-त्योहार के काम भी तो निबाहने थे । ऐसी हालत में बारह अने गज का कपड़ा तीन साढ़े तीन रुपये में भी मिल जाता तो लोग अहसान मानकर खरीद लेते । जो लोग दोनों हाथों से रुपया बटोर रहे थे, उन्हें जरूरत की चीज के दाम अधिक देते अखरता भी न था ; चीज मिले तो लोग मलमल और लंकलाट के दस-दस के थोक में सत्तर और अस्सी के भाव भी हाथ फैलाकर ले जाते थे ।

हुंडी की तारीख से परेशान एक ठ्यापारी ने रतनलाल को पापलीन के ढाई सौ थान चालीस के भाव दिये थे । रतनलाल रुपये पर छ: अने का यह मुनाफा कैसे छोड़ देते ? लोहा तो सीमित मात्र में ही खरीदा और वेचा जा सकता था। वेकार पड़ी पूंजी छाती का पत्थर हो रही थी। उनके लोहे के प्रकट व्यावार के नीचे महीन कपड़े

काब्लंक भी चलने लगा। देहातों में आदमी भेजकर माल मंगवा लेते। कुछ थोक में कुछ खास जहूरतमंदों को दो-दो, चार-चार थान ग़ुर्द के भाव भी निकालते रहते। माल प्राय:लोहे के गोदामों में पड़ा रहता। दाम पेशगी या बयाना आा जाने पर जयसिह माल निकाल लाता। ग्राहक निरिचत समय पर माल ले जाते और शोप भुगतान कर जाते । कभी थान ज्यादा होने पर माल लोहा लादने के ट्रक में भेज दिया जाता।

दो ग्राहकों के यहां से आाठ और दस थान का बयाना आया था। शाम सात-आठ बजे माल ले जाने की बात थी। एक तो भुगतान कर अपने यान ले गया पर दूसरा आदमी आया नहीं। जयसिह माल के दाम छः सी रुपये सेठ जी को सींपने गया तो उन्हें खबर दी कि दूसरा ग्राहक माल लेने नहीं आाया। पापलीन के आठ थान उसकी कोठरी में रखे हैं। जयसिह अपनी बंडी के भीतर की जेबों में ऐसे नोट लेकर सेठ जी का भेजा रुपया दूसरे व्यापारियों को देने जाता तो बहुत चौकन्ना २हता। जा़ता था कि बम्बई बहुत खतरनाक जगह है। जरा गफलत हुई कि जेब कटी। यह भी सोचता कि उसकी अपनी कीमत तो चालीस ही है पर उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है । कभी-कभी तो उसे आठ-आठठ, दस-दस हजार के नोट सेठ जी तक पतुंचाने पड़ते । कपड़े के काम का रुपया वह लोहे की कोठी पर नहीं लाता था। सेठ जी के घर पर ही पहुंचाना होता था। याद करके कि पिछले नी महीने में वह ढाई लाख के करीब सेठ जी के यहां पहुंचा चुका है, उसे बहुत गोरव अनुभव होता। पूंजी लालाजी की थी, पर काम असल में जयसिह ही कर रहा था। उसे सब मालूम हो गया था कि माल कहां से, कैसे आता है और गाहक कौन लोग हैं ।

सेठ जी ने कहा-"घबड़ाने की कोई बात नहीं पुराना ग्राहक है । बयाना उसके यहां से आया हुअा है। वेरर-सतेर हो ही जाती है। चाहे अभी घंटे दो धंटे में आ जाय या सुवह ही आकर ले जाये रहने दो। माल बार-बार उठाने धरने में झगड़ा ही होता है ।"

जीतूमल-खेमचन्द की कोठी का काम बहुत सुथरा था 1 हजारों टन नये और पुराने लोहे का व्यापार और लेवी-बेची उन के यहां होती रहती थी परन्तु कोठी की गद्दी पर बिद्धी बगुले के पंख जैसी सफेद चादरों और वहियों पर कोई दाग-बब्बा या मैल नहीं दिखायी दे सकता था। वही बात हिसाब-किताब के बारे में थी। कंट्रोल के जमाने में इंस्पेकटरों के आकर जांच-पड़ताल करने की आरांका बनी ही रहती थी। सेठ जी इसमें दोनों ओर की सुविधा का ख्याल रख कर उस की भी व्यवस्था किये रहते थे पर होनी

भी तो कोई चीज है ही । उसी रात, बल्कि अगले दिन सुबह तीन बजे ही इन्सपेकटर साहब ने जांच पड़ताल के लिये कोठो के गोदाम में छापा मारा। पहले भी इन्सपेक्टर साहब जब-तब आते रहते थे। जयसिसह उन्हें पहचानता भी था। जान्ते की सरसरीसी कार्रवाई हो जाती थी पर यह कोई नये ही इंस्पेक्टर थे। जयfिंह ने अनुमान किया स्पेशल पुलिस के इंस्पेक्टर होंगे । कुछ घबराहट भी हुई, जैसे नये आदमी से होती है परन्तु गोदाम में तो सब हिसात्र चौकस था।

गोदाम के माल और रजिस्टर में कोई त्रुटि न पाकर मानों इंस्पेक्टर साहब को असफलता-सी अनुभव हुई। जाते-जाते उन्होंने फाटक के दोनों ओोर चौकीदार और गेट कलर्क की कोठरी में भी नजर डाल लेनी चाही। जयfिसह की कोठरी में अाठ थान पापलीन देख कर उन्होंने पूछा-"यह किस का माल है ?"

जयसिह चुप रह गया। प्रशन दोहराया जाने पर उत्तर दे दिया—"मालिक बतायेंगे।"

इंस्पेक्टर साहब ने सेठ जी को बुला लाने के लिये गोरखा चौकीदार के साथ एक कान्स्टेबल को भेज दिया। वे लोग एक घण्टे के बाद लोट आये और बताया कि सेठ जी पूना गये हुये हैं। सेठ जी के घर का नौकर मूला भी ठन के साथ आाया था। उस ने जयfंसह को आइवासन दिया कि सेठानी जी ने कहा है कि वे तो यह सब कुछ समझती नहीं । सेठ जी सुबह अा जायंगे तो उन से कह देंगी। जो मुनासिव होगा कार्रंवाई करेंगे।

पुलिस ने दो गवाहों के सामने माल कबजे में ले लिया और जयfिस को साथ हिरासत में ले गये ।

जयदिसह प्रिसेंस स्ट्रीट के थाने की हवालात में तीन घण्टे तक वैठा कांपता रहा । वह जानता था कि सेठ जो के पूना जाने की बात झूठ है । सोच रहा था कि क्या सेठ जी मुसीबत उसी के गले डाल कर खुद निकल जायेंगे ? सच-सच बता कर अपना गला क्यों न छुड़ा ले ? प्रमाण में सेठ जी के गोदामों का पता बता दे परन्तु सेठ जी का नमक खाया था; स्वयं उस ने ही नहीं, उस के बाप ने भी। मालिक पर भरोसा किये बैठा रहा। भरोसा तो असल में भगवान पर ही कर वह अपना धर्म निबाह रहा था।

दोपहर एक बजे के करीब बड़े मुनीम जी, काला कोट पहने एक वकील साहब के साथ थाने में आये । उन के साय मोटर में अदालत का चवरासी भी था। अदालत ने जयfिह को पांच हजार की जमानत और पांच हजार के मुचलके पर छोड़ देने का हुकम दे दिया था।

जयसिह को समझाया गया कि तसल्ली रखे । जरूरत होगी तो सेठ जी उस की

खातिर दस-बीस हुार खर्च करने को तियार हैं। सेठ जी अपना धर्म निबाहेंगे, वह अपना निवाहे।

चिट्टी लिख कर जयनिंह के पिता चेतfिंह को भी बुला लिया गया और समझाया गया कि जो होना है, सो तो भगवान की इचछा़ा से होगा। मुकद्दमा हाईकोर्ट तक लड़ा जायगा। भगवान न करें अगर छ: महीने-साल की जेल हो भी गयी तो क्या है! कोई चोरी तो की नहीं है। यह तो सरकारी जुलूम है कि व्यापारी व्यापार न कर सके । जयसिंह को पगार मिलती रहेगी, वहिक चालीस के बजाय पचास माहवार। चेतसिंह जब चाहे आाकर रुपया ले जाय। चह्टो तो छ: मास के पेशागी ले लो। शाहर-ग्राम में इस बात की चर्चा करने की भी जहृत क्या है। लड़का बम्बई में नौकरी कर रहा है ।

अदालत से जयfिह का बरस भर जेल की सजा हो गयी थी। सजा सेशन और हाईकोर्ट से भी बहाल रही। चेतसिह पेशगी तीन सी रुपये और आने-जाने का किराया लेकर अंसू पोंच्चा हुआा गांव लैट गया। मुनीम जी ने उस से साढ़े तीन सी रुपये की रसीद टिकट लगा कर लिखवा ली कि साधू को बदरीधाम की याग्रा के लिये दिये गये और रुपया धर्मखाते से दे दिया गया।

जयfंसह भी आंख़ं में आांसू लिये और लजजा से fिर झुकाये जेल चला गया पर मन में आशा थी कि अपने धर्म की खातिर बरस भर नर्क में बिताने के बाद उस के लिये उज्ज्वल भविध्य के स्वर्ग का मार्ग बुल जायगा।

जेल में जयसिह का तरह-तरह के लोगों से परिचग और बातचीत हुई । आत्माभिमान के कारण उस ने कइयों को अपने निरपराध होने की सच्ची बात भी बता दी। कुछ ने उसे मूर्ख कह कर मजाक किया। कुछ ने आशा दिलायी कि तुमने अपने सेठ के लिये इतना किया है तो सेठ भी तुक्षे निद्टाल कर देगा। जेल में भलमनसाहत से रहने के कारण जयसिह की सजा में लगभग दो मास की छूट मिल गयी।

जयसिहह दस मास बाद वायकुला जेल से छूटा तो सीधा जीतूमल-खेमचन्द की कोठी पर पहुंचा। मुनीम जी ने चइमे के शीशों के ऊपर से देख कर उसे पह्चाना और चइमा उतार कर कुछ सोच कर बोले—"जरा सांस लो, सेठ जी से बता कर आयें !"

मुनीम जी सेठ रतनलाल के कमरे में जाकर समझ आये और उन्होंने जयसिह से बात की-"छ: महीने की पगार तुम्हारे बाप पेशगी ले गये थे । चार मास के दो सी बनते हैं। सी रुपया सेठ जी तुम्हें और दे रहें हैं। तुम तीन सी की रसीद ऐसे बना दो कि संस्कृत पढ़ने के लिये दान में रकम पायी $1 \cdots$ समझ !"

जयसिह को इस बात में कोई अपतित नहीं हुई । जानता था कारोबार में बहुत से काम ऐसे ही चलते हैं । रसीद बनाकर उसने मुनीम जी को दिखाई और रोकड़ से जाकर रुपया ले अया और मुनीम जी के सामने प्रतीक्षा में बंठा रहा ।

मुनीम जी ने चइमे के शीशों के ऊपर से जयfिंद्र की ओर झांक कर पूछा-"अब क्यों बैंठे हो ?"

कुछ विस्मय से जयसिह ने उत्तर में प्रइन किया—"हमारी नौकरी का क्या तय हुआ ?"

मुनीम जी ने चरमा उतार कर समझाया—"नौकरी तुम जहां चाहो ढूंढ़ लो। तुम जेल से छूटे आदमी हो। इस फर्म की इतनी बड़ी साख और नाम है। शायद पुलिस तुम्हारी निगरानी करे । तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है । $\cdots$ समझे !"

जयसिसह हक्का-बक्का रह गया। अदालत और जेल के चक्रर लगा लेने से वह कुछ साहसी और मुंहफट भी हो गया था । मुनीम जी को सम्ब्रोधन कर बोला—"हम सेठ जी से बात करेंगे ।"
"सेठ जी से क्या बात करोंगे ?" मुनीम जी ने उत्तर दिया, "जो सेठ जी ने हम से कह दिया । हम सेठजी की कही बात ही कह रहे हैं ।"

जयfिस के माथे में भभक उठी जवाला एड़ी से पृथवी में निकल गयी। लपक कर सेठ जी के कमरे की ओर गया और दरवाजा धकेल कर भीतर जा पुकार उठा-"यह क्या जुलुम हो रहा है साहब ?"

बहुत शान्ति से सेठ जी ने उत्तर दिया-"जुलुम क्या हो रहा ? तुम्हें एक सी रुपया इनाम दे देने के लिए कह तो दिया ।"

जयसिह को और भी गुस्सा आ गया, बोला-"सी रुपये में किसी की जिन्दगी और इज्जत मोल ले लेंगे आप ? हम आपकी खातिर निरपराध जेल गये ! आप ही ने तो हमें दाग लगाया !"

इस बात से सेठ जी को कोध आ गया बोले—"विगड़ किस बात पर रहे हो ! जेल जाने की तनख्रह तुम्हें दी है, इनाम दिया है। सिपाही तनखाह पाता है तो लड़ाई में जाकर मालिक के लिए छाती पर गोली खाता है ।"

इस बार जयसिह गुस्से से पागल ही हो गया। चिल्लाकर बोला-"सो रुपये इनाम और चालीस रुपल्ली तनखाह का एहसान दिखा रहे हो ? मेंने खतरा झेल-झेल कर ढाई-तीन लाख ला-ला कर दिया सो भूल गये ?"

सेठ जी को भी अधिक कोध आया। उन्होंने डांटा-"हमारा नमक खाकर नमक

हरामी करता है, नमकहराम ! निकल जा यहां से !"
सेठ जी के कमरे में चीय्ज-पुकार सुनकर मुनीम लोग और चपरासी दोड़ पड़े । उन लोगों ने जयसिह को कंधों और बाहों से पकड़ लिया कि कहीं सेठ जी की बेइज्जती न कर बैठे परन्तु जयfिंह इतने अादमियों के अा जाने पर भी डरा नहीं । उसका राजस्थानी रक्त खोल उठा। और भी अधिक गुस्से में बोला-'अवं उल्टी गाली देता है ! नमक हराम में हूं कि तू ? नमक मैं बना रहा या कि तू ? नीच, कृतहन ! ले, यह और खा ले !" उसने तीनसी रुपये के नोट भी सेठ जी की ओर फेंक दिये ।

चपरासियों और मुनीमों ने जयसिस्ट को गर्दनिया देकर बाहर निकाल दिया । कोध में जलती आंखों से उनकी ओर देखकर वह कहता गया—"बहुत नमक हलाल बन रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी यही होगा ।"

दफ्तर के लोगों ने दुखी होकर कहा-"जेल हो अगया है न ? तभी तो आंखों का. सील मर गया $\cdots{ }^{\prime \prime}$

## पतिब्रता

बहुत ही छोटी अयु में, जव सुमति अभी तीसरी-चोथी कक्षा में पढ़ती थी, उसे अपने नाम की जिम्मेवारी और गर्व अनुभव होने लग गया था। पढ़ने-लिखने में वह तेज समझी जाती थी । तभी उसकी महत्त्वाकांक्षा बन गयी थी कि पाठशाला में पढ़ाने वाली दीदी की तरह, खूब पढ़-लिख कर पाठशाला में पढ़ाने का काम किया करेगी। उसका भी खू व आदर होगा।

सुमति के पिता अच्छी स्थिति के ठेकेदार थे। ठंग आधुनिक और विचार भी उदार । मां भी पढ़ो-लिखी थी परन्तु स्कूल की मास्टरनियों को कुछ ऐसा-वैसा ही समझती थीं। वे जिस मास्टरनी को चाहते नौकर रख सकते थे। एक दिन सुमति के मुख से यह सुनकर कि लड़की पढ़-लिख कर मास्टरनी बनना चाहती है, उन्होंने लाड़ में भवें चढ़ाकर डांट दिया-"हट पागल! हाय, तू क्यों मास्टरनी बनेगी ? राजा-रईस के घर मेरी लड़की का ब्याह होगा। तू अपने घर-परिवार में राज करेगी..."

सुमति ने मां के सामने तो मचल कर यह कहा कि वह खूब पढ़ेगी, खूब पढ़गी, ब्याह नहीं करेगी परन्तु तब से कुछ और भी सोचने लगी। आठवीं कक्षा में पहुंची तो भविष्य के सम्बन्ध में उसकी कल्पना बदल गई। अनुभव किया कि स्कूल में मास्टरनी का चाहे जितना रोब और दबदबा हो, ₹्कूल में चाहे जिस लड़की को चांटा मार ले या डटट-उपट ले, एकूल के बाहर बड़े लो तों की दुनिया में मास्टरनी का स्थान बहुत ऊंचा नहीं माना जाता। उसने नल-दमयंती सावित्री-संत्यवान, सती सीता और मंदालसा की कहानियां पढ़ी थीं। कभी-कभी सोचने लगती कि सती और पतिव्रता का आदर सबसे अधिक होता है ? इतिहास में जैसे महाराणा प्रताप और राणा सांगा का नाम है, जौहर करने वाली पद्मिनी, सीता और सावित्री का नाम क्या

वैसा ही नहीं है ? गृहस्थ जीवन की अन्य वातों का विश़ेप परिच्च सुमति को उस समय नहीं था परन्तु पतित्रता धर्म का अर्थ मालूम हो चुका था। सुमति अपने भावी पति के प्रति चरम निष्ठा ओर पतिव्रत धर्म निबहने के स्वृ्न देखने लगी। सोचती, किसी संत्री के पूर्ण पतिव्रता और महान् सती होने का प्रमाण तो पति के मर जाने पर और सत्री के चिन्तारूढ़ होकर सती हो जाने से ही मिल सकता है ।

सुमति तेरस-चौदह वर्ष की आयु में कत्पना करने लगती कि वह विधवा हो गयी है। बड़े भारी समारोह में वह अपने मृत पति के शाव के साथ सुन्दर वस्त्र पहने, श्रृंगार किये चिता पर बैंी है । चिता से अनिन की लपटें उड रही हैं। उस की मूल्यवान साड़ी के साथ उस का शरीर भी जल रहा है परन्तु उस के मुख से कोई 'आह' या 'उफ' नहीं निकल रही । वह मूर्तिवत् निरचल बैठी भ₹्म हो जाती है। उस के बाद उस की चिता के स्थान पर इवेत पत्थर का बड़ा भारी स्मारक बन जाता है और स्त्रीपुरुष 'सती सुमति की जय' पुकार कर उस के रमारक की पूजा करते हैं। स्कुल की लड़कियों की पुस्तक में 'सती सुमति' की कहानी छप जाती है । अपनी कक्षा की या दूसरी किसी लड़की के सम्बन्ध में लड़कों के साथ उच्छु द्धालता या शरारत की कोई बात सुमति सुन पाती तो ऐसी लड़कियों के प्रति उसे बहुत घृणा अनुभव होती।

सुमति की योग्यता के कारण उस के माता-पिता को अपनी पुग्री के कक्षा में प्रथम आने का गर्व अनुभव होता था इसलिये उस के बीस वर्ष की आयु में एम० ए० पास कर लेने तक उन्होंने उस के विवाह के सम्बँव्व में कोई जल्दी आवशयक नहीं समझी। यह भी तसल्ली थी कि ऐसी लड़कियां हैं ही कितनीं। ऐसी योग्य लड़की के लिये वर पा लेना कठिन क्यों होगा। लड़की की उन्नति के मार्ग में रुकावट क्यों डाली जाये ।

एम० ए० में पढ़ते समय सुमति सती होने की बाल-सुलभ कत्पनाएं भूल चुकी थी। अब सुमति की भावना और कल्पना में विवाह का अर्थ सुन्दर-सुन्दर कीमती कपड़े और जेवर पहन कर भय और लज्जा से सिकुड़ते हुये पिता द्वारा किसी लड़के के हाथ सैंप दिया जाना नहीं रह गया या। अब वह विवाह को दो प्राणियों के अगाध प्रेम के आधार पर जीवन का सह्योग समझने लगी थी। ऐमे प्रेम की कल्पना ने उस के मन में कई बार पुलक ओर माधुर्य की स्फुरन भी पिदा की थी। ऐसे प्रेम के योग्य पात्र भी उसे ज़ीवन के पथ पर दूर-दूर चलते दिखायी दिये परन्तु अंजली में अपना प्रम लेकर अर्पंण करने या उन के प्रेम की भीख मांगने वह कंसे चली जाती ? अरिम-सम्मान की धारणा से वह संयत बनी रही। धर्य से प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई चारा नहीं

था। अव सुमति को स्पष्ट दिखायी देने लगा कि उस के योग्य सम्मानित शासक वर्ग का अथवा विद्वान और धनवान नर तो जीवन के पथ पर जब अयगा, तब आयगा; फिलहाल उसे एम० ए० की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास करके लड़कियों के कालिज की प्रोफेसर का पद पाने योग्य तो हो ही जाना चाहिये ।

सुमति को लड़कियों के कालिज में प्रोफेसरी करते छ्ञ: वर्ष बीत चुके थे। अयु बढ़ने के साथ जीवन के सागर में प्रेम का दुर्दम ज्वार लाने की और उस ज्वार में जीवन की नैया किसी मांझी के हाथ समर्वण कर देने की उमंग वैठती जा रही थी। जीवन के सागर में प्रणय का द्वीप खोजने के लिये दौड़ने वाली कल्पना की नाव के पाल में भरी उमंगों की वायु एकान्त में छूटे दीर्घ निइवासों से निकल चुकी थी। स्वावलम्बी वन कर अपना जीवन सम्मान-सहित निर्वहह कर सकने की प्रकट सफलता के आवरण में, स्त्री-जीवन की असफलता के अपमान की चुभन ने एक शीधिल्य उस के सिर पर लाद दिया था। इस बोझ के कारण घर-चार और संतान का बोझ सम्भाले अपनी पुरानी सहेलियों और सहपाठिनों के सामने उस का सिर ऊंचा न हो पाता था। माता-पिता तो सुमति को लड़की ही पुकारते रहे गर समाज और लोग-चाग की अंखों में वह औरत हो गयी थी। सुमति अब भी अपने कीमार्य की पवित्रता के ऐलान में दो चोटियां कर लेती तो लोगों के होठों पर मुस्कान आा जाती। ड़स विद्रूप से खिन्न होकर सुमति ने अपनी दोनों चोटियों को शोष उमंगों के साथ जूड़े के रूप में लपेट लेना गुरू कर दिया।

सुमति से भी अधिक निराश हो गये थे उस के माता-विता। अपनी लड़की के लिये कम उम्र में ही वर ढूंढ़ कर उस का विवाह न कर देने के लिये वे अपनी वेटी और समाज के सामने अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहे गे। अव उन्हें दिखायी दे रहा था कि योग्य लड़कियों की अपेक्षा योग्य लड़कों की ही कमी कहीं अधिक है। सुमति की मां ने ऐसी घटाटोप निराशा में, अवने भाई के सुझाव के सम्बन्ध में, कई दिन तक पत्नी से परामर्श करने के बाद बहुत सहमते-सकुचतते सुमति से बात की कि तेरह बड़ी-बड़ी मिलों के मालिक, देश-प्रसिद्ध और मान्य सेठ जी ने अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु के एक वर्ष बाद उस से विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। सेठ जी की आयु छियालीस के लगभग है परन्तु असली चीज तो स्वास्थ्य होता है $\cdots$ सेठ जी के दो छोटे-छोटे बच्चे दूसरी पत्नी से थे और बचपन के विवाह की देहाती अपढ़ पत्नी भी थी परन्तु उन के लिये पॄथक घर थे, मानो सेठ जी के कई संसार ध्रे। साधनों का अभाव न होने पर उन के अनेक संसार स्वतंत्र रूप से निfविन चल सकते थे-जससे

एक सूर्यं के चारों ओोर अनेक भूगोल घूमते हैं ।
मां की बात से सुमति को ऐसा धकका लगा कि सिर चकरा जाने से आंखें उस की मुंद गईं। अपने अप को सम्भाल न सकने के कारण वह दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में जाकर खाट पर लेट गयी। आंखों से आंसू बह गये। कहां कठिनाइयों और अांधियों की परवाह न कर प्रेम के ज्वार पर जीवन के पारावार में बह जाने का अरमान और कहां करोड़ों रुपये के fिजरे में आז्म-समर्षण की विवशता !

अपनी बात से सुमति को लगी चोट का प्रभाव देख कर उस की मां की अंखों में भी आंसू आ गये थे। वेटी को दूरदरिता की सीख देने का भी साहस उन्हें न हुआ था। चुप ही रह गयी परन्तु लगभग तीसवें वर्ष में कदम रख चुकी सुमति भी तो अब ऐसी बचचा नहीं रही थी कि प्राण बचा सकने वाली कड़वी दवाई की बोतल को पटक कर तोड़ देती । तीन दिन बाद जब मां ने सुमति को बिना किसी कारण के तीन बार चुपचाप अपने पास आकर बैठ जाते देखा तो फिर सहमते-सहमते वही चर्चा करने लगी।
"मुझे क्या मालूम $\cdots$ में क्या तुम से ज्यादा समझती हूं ?" सुमति ने कह डाला और फिर जाकर अपने पलंग पर लेट कर आंसू पोंछने लगी। मालूम नहीं कि तेरहचौदह वर्ष की सती होने की बाल-सुलभ कत्पना उस के मन में फिर जागी या नहीं परन्तु ऐसा जरूर अनुभव हुआ कि मंझधार में असहाय बहते-बहते थक कर दम ट्टते समय किसी डरावनी परन्तु ठोस चट्टान पर हाय पड़ गया हो। ऐसे समय चट्टान का सोन्दर्य तो नहीं देखा जाता।

सुमति सैकड़ों लोगों के मुंह बिचकाने की और संकड़ों के आइचर्य प्रकट करने की क्या परवाह करती ? उसे अपना अटल भाग्य सामने दिखायी दे रहा था। भाग्य से कतराने का अवसर कहां था और सांसारिक दृष्टि से इस से बड़ा सोभाग्य भी क्या हो सकता था ? सुमति कालिज की नोकरी छोड़ कर करोड़पति सेठ जी की तीसरी बहू बन कर चली गयी। जिस भाग्य ने सुमति की प्रेम और प्रणय की कत्पनाओं को चकनाचूर कर दिया, उसी भाग्य ने उसे करोड़ों की सम्पत्ति और वैभव की मालकिन भी बना दिया। बम्बई में सेठ जी के बंगले के एक-एक कमरे की सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान कर सुमति को आतंक-सा अनुभव होने लगता। तीन-तीन, चार-चार मोटरें बंगले के सामने खड़ी रहतीं। प्रेम, जो एक दिन उमंग और कत्पना की वस्तु थी, अब सुमति का कर्त्तव्य और धर्म बन गया। यह धर्म और कर्त्तव्य उसे निबाहना ही था और भाग्य-द्वारा दी गयी करोड़ों की सम्पत्ति सम्भालने में उसे पति को सहयोग देना था।

सुमति के मस्तिफक में बसी कल्पना, कला, कविता और प्रेम-प्रणय के स्वप्नों का स्यान ले लिया पति की सेवा के कर्त्तव्य की भावना और पतित्रत धर्म की दृढ़ आस्था ने । आकर्षण की पुलक और स्फूर्ति के संतोप का प्रशन न था और न प्रेम और प्रणय के आदान-प्रदान की कोई बात थी। सेठजी सुमति के लिये कामदेव के प्रतीक थे । उनके शरीर या व्यवहार में किसी बात को अरोचक और अनाकर्षक समझने का प्रशन ही नहीं था ।

सेठजी विशवास से धर्मपरायण थे। उनके विस्तृत व्यवसाय के धर्मादय के भाग से बीसियों धर्मर्थ संस्याएं चलती थीं। अपने गृहस्थ जीवन में भी वे धर्म के प्रति पूर्ण निष्डा चाहते थे। महलनुमा कोठी के जनाने कमरों में धारिक सूक्तियां और सुभाषित लिखे हुये थे -
'भरता ही परमोदेव: भरता ही परम: सखा।'
और तुलसीदास जी की चौपाइयां-
'एक धर्म एक ब्रत नेमा, काय-वचन-मन पतिपद प्रेमा।
'वृद्ध, रोगबस, जड़, धनहीना, अंध-बधिर क्रोधी अति दीना।'
‘ऐसेहू पति का कर अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना ।'
से उजी के व्यवसायिक जीवन में सुमति के लिये सहयोग दे पाने का अवसर नहीं था। सेठजी के व्यवसाय से वेतन पाने वाले हजारों व्यक्ति उनके ठ्यवसाय की पेचीदगियों को सम्भालते थे । उस ठृत्वसाय में रुपया नदी की धाराओं के परिमाण में आाता और जाता था। रुनये की इन संख्याओं के सुनने मात्र से सुमति का मस्तिषक चकरा जा सकता था। उस व्यवसाय की चिन्ता करना सुमति के लिये वैसे ही व्यर्य था जसे भगतान की बनायी ठ्यवस्था में मनुष्य का दखल देना। सुमति केवल गृहस्थी की वपवस्था और बर्च को ही सम्भाल सकती थी और इतना वह खूब सतर्कता से कर रही थी।

सबसे बड़ा काम सुमति के लिये था महाप्राण सेठजी के स्वास्थ्य की चिता। इतना बड़ा संसार सम्भालने की व्यस्तता में वे अपने शरीर के प्रति ही निरपेक्ष थं। सुमति ने सेठजी के शरीर की नित्य बादामरोगन से मालिश की जाने की व्यवस्था की। जिस ऋतु में जो फतन दुष्प्राव्य होता, उसी फल के रस का एक गिलास वह सेठजी को अपने हाथों अवरय पिलाती। फल के रस के गिलास पर जितना ही अधिक मूल्य लगता, उतना ही अधिक संतोष सुमति को होता। उसने सेठजी के विकट पायरिया के इलाज के लिये एक अलमारी दवाइयों से भर दी। सेठजी को

तम्बाकू खाने की आादत थी। तम्बाकू खाने वाले प्रक्वित के मुंह से प्राय: एक प्रकार की हवक अाती है । सुमति ने लखनऊ, मैनपुरी और भूपाल से पचासों किस्म के सुगन्धित जर्दे और किमाम मंगाकर रसे परन्तु सेठजी उनकी ओर उपेक्षा से सिर हिलाकर अपनी चूना-मिला सुर्ती में ही मगन रहे। पायरिया और तम्बाकू की दुर्गधों में होड़ होती रही।

सेठजी जिस विराट परिमाण में अर्जन आर दान करते थे, उसी परिमाण में विनोद, विलास और असक्ति की लहर भी उनके मन में उठती थी। प्राचीनकाल में जो कुछ राजाओं के लिये उचित या क्षम्ग था वही सब कुछ सेठजी अपने लिये भी समझते थे। वे राजा ही तो थे। सामन्तकाल में भूfि के ख्वामी राजा होते थे। पूंजी के युग में पूंजी के स्वामी राजा हैं। उनकी धार्मिक धारणा के अनुसार गॄहस्थ धर्म और भोग-विलास के क्षेत्र भिन्न-मिन्न थे ।

सुमति से विवाह के प्राय: अठारह मास बाद सेठजी का मन फिल्म जगत में आयी नयी तारिका निहार में रम गया। सेठजी अनेक बार संध्या समय अनमने से दिखायी देने लगते ।

नौकरानियों ने सकुचाते-शरमाते जो बातें सुमति को सुनायीं, उन्हें सुन कर वह अपर्नी सिथित के विचार से गम्भीर बनी रही परन्तु मन भीतर-हो-भीतर कसमसा कर रह जाता। सेठजी से कुछ कह सकने का साहस नहीं या और पति को सुमार्ग पर रखने के कर्त्तव्य का भी ध्यान था। जसे सुमति को सेठजी के व्यवहार में अनमनापन दिखायी दिया वैसे ही उसे दिखायी दिया कि नयी खरीदी गयी कत्थई और चटक सफेंद रंग की 'केडलेक' कार भी तीन-चार दिन से कोठी से गायब थी। यह नयी गाड़ी रवयं सेठजी या सुमति के ही वयवहार के लिये सुरक्षित थी।
qांचवें दिन गहरे हरे और उजले सफेद रंग की एक ओर कैडलेक गाड़ी आा गयी। सुमति के लिये कौनूहल दमन करना कठिन हो गया। पूछने पर पता चला कि निद्धार को सेठजी की नयी कैडलेक बहुत पसन्द थी। सेठजी ने निहार को कोठी पर बुलाया था। उसने कहला भेजा था-""ह्मारे पास जब केडलेक होगी तो आयेंगे।" सेटजी ने गाड़ो उसी के यहां भिजवा दी।

सुमति के मन को च₹का लगा-पच्चीस हजार की गाड़ी! उससे प्रबल चोट थी, अपने देवता की अन्यन्न अनुरक्ति से । सुमति का मन निहार के प्रति घृणा और कोध से जल उठा । सेटजी के प्रति तो ॠोध आ ही नहीं सकता था। सरल स्वभाव सेठजी पर छल का फन्दा डालने वाली डाइन के प्रति ही कोध स्वाभाविक था ।

नौकरों-नौकरानियों की मार्फत निहार के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें सुमति तक पहुंचने लगीं-असली नाम नसीरा है । इस की मां का भी बड़ा नाम था। कलकत्ते में पेशा करती थी । $\cdots$ छछछंद में बड़ी तेज है, तभी तो दो ही बरस में इतनी चमक गयी है। बड़े-बड़े लोगों में होड़ लगी है उस के लिये $1 \cdots$ प्से की बड़ी भूखी है $\cdots$ कहते हैं, कालिज में भी पढ़ी है, अंग्रेजी बोलती है $\cdots$ और भी बतुत कुछ।

सुमति सेठजी से तो कुछ कह नहीं सकती थी। मन दुःख से बहुत घुटने लगता तो कत्पना करती कि निहार के घर जाकर उसे फटकारे-क्या यह मनुष्यता है ! चांदी के टुकड़ों पर अपने शरीर को वेचना $\cdots$ दूसरे को उजाड़ना ! वह निहार की सद्बुद्धि को क्यों नहीं जगा सकेगी। पर सेठजी की अनुमति और आज्ञा बिना सुमति कहीं जा कंसे सकती थी ! ऐसे पाप की बात उसने सोची भी नहीं थी ।

एक दिन संध्या सुमति की कोठी के ऊपर के दायें भाग में सेठजी का खास व्यक्तिगत नोकर नारायण बहुत व्यग्र दिखायी दिया। सुमति के रहने के बायें भाग से दायीं ओर खुलने वाले दरवाजे हूसरी ओर से बन्द किये जा रहे थे, नौकर-नीकरानियां फुसफुसाहट से बात कर रहे थे। सुमति का मन आशांका और कौतूहल से मथ गया। अपनी विशवास की नीकरानी पारो को बुलाकर पूछे बिना रह न सकी—"ये सव क्या है री ?"

पारो ने चारों ओर निगाह दोड़ा कर देखा, कोई देख-सुन तो नहीं रहा और धीमे से कह दिया -"मालकिन, बनारसी कह रहा है कि आज निहार आयेगी।"

सुमति के एड़ी से चोटी तक बिजली कौँद गयी। वह एक गहरी सांस छोड़कर स्तव्ध रह गयी। फिर अपने पलंग पर लेटकर आंख़ें मूंद सोचने लगी, क्या अब भी चुप ही रहूं ? $\cdots$ अपने पति को धोले और विनाश से बचाना भी तो मेरा कर्त्तव्य है ..अआखिर मेरे पढ़ने-लिखने का फायदा क्या ! चोर को अवने घर में सेंध लगाते देख कर भी चुप रहूं ? मन के आवेश के कारण लेटी न रह सकी तो उठकर वैठ गयी। दांतों से होंठ काटते हुए निइचय किया-नहीं, आज करना ही होगा, आज ही मीका है।

संध्या समय सुमति को पता लगा कि सेठजी आा गये हैं और आकर ऊपर दायों ओर चले गये हैं । सुमति का अनुमान था कि अब निहार आती ही होगी। परिस्थिति अनुकूल जान पड़ी। सोचा, में नीचे जाकर उस औरत के ऊपर जाने से पहले ही उससे बात करूंगी। वह ऊपर जा ही न सके $\cdots$ यह मेरा धर्म है।

सुमति के कमरें की पूरब की खिड़की से सामने सड़क पर दूर तक नजर जा सकती थी । उसने सोचा, सड़क पर जलती विजली के प्रकाश में वह पहली कैडलेक कार को दूर से पहचान कर नीचे उतर जायगी और देखगी कि वह छिनाल औरत कंसे उसके

स्वामी के पास जाती है ।
सुमति दृढ़ निईचय से सड़क को ओर नजर लगाये बिठो थी।
सुमति को पहली केडलंक की गम्भीर परन्तु सुरोली-सी गरज सड़क से सुनायी दी। बिजली के प्रकाश में कोठी की ओर तेजी से फिसलती हुई गाड़ी की झसक पाते ही सुमति उठकर लिफ्ट की ओर चली। उस ओर का दरवाजा बाहर से बन्द या । उसने परवाह नहीं की। बायें हाथ से नीचे जाने वाले जीने से उतरने लगी । दो जीने उतर कर सुमति जब तक नीचे ड्योढ़ी में पहुंची कैडलेक में अने वाली सवारी लिफ्ट के रास्ते ऊपर जा चुकी थी और गाड़ी ड्योढ़ी में जगह न रोके रहने के विचार से दूसरी ओर जा रही थी।

कोध और आवेश से सुमति का सिर घूम गया। अपने आपको वश में कर पाने के लिये सुमति कोठी के आगे टहलने लगी। मालूम नहीं, वह पन्द्रह मिनिट टहलती रही या बीस मिनिट। सामने से कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाकर देखा, एक जवान लड़की थी। लड़की के रूप-योवन का निखावा ओर निस्संकोच व्यवहार देखकर अनुमान में कठिनाई न रही।

सुमति का आवेश फिर उफन उठा। वह निहुार की ओोर बढ़ आयी। दोनों एक ही साथ बोल उठीं ।
"मैं तुमसे बात करनां चाहती हूं ।" सुमति ने कुच कड़े स्वर में कहा ।
निहार ने उत्तर में अपने मुंह में अायी बात ही कह दी—"क्षमा कीजिये आपका परिचय ?"
"में इस घर की मालकिन हूं !" सुमति ने धमकी से उत्तर दिया।
"नमर्कार !" निहार ने हाय जोड़ दिये औरर विवशता दिखाने के निये अपनी सुराहीदार गर्दन को लचकाते हुए सहायता के लिये अनुरोध किया, "बहुत मशकूर होऊंगीं आपकी, आप के नोकर को तकलीफ तो होगी, एक टैक्सी मंगवा दीजिये । यह कंडलेक गाड़ी मुझे नहीं चाहिये ।"

विस्मय से आंगेंें फैलाये सुमति की आंखों में निहार ने कुछ रार्मटी-सी नजर डाली। अपनी चोली में डंगलियां खोंस एक कागज निकाला और सुमति की ओर बढ़ाते हुये कातर स्वर में कहा-"यह भी सेठ जी को लोटा दीजियेगा। ओफ! किस कदर नागवार बदवू है तम्बाकू और पायरिये की $\cdots$ तोबा ! यह्ट तो उम्र भर सोन के महलों में रहने के दामों भी बदरशत नहीं !"

सुमति स्तबध रह गयी $1 \cdots$ यह उस का अवमान था या उस पर दया थी ! $\cdots$ कोध

में फटकार दे या दया के लिये कृतजता प्रकट करे !
सुमति कुन्द्ध बोल ही नहीं सकी । पांव कांपने लगे । कुछ भी उत्तर दिये बिना वह ड्योढ़ी की राह्ट जीना चढ़ने लगी। ऊपर अपने पलंग तक पहुंची तो निहार की बात की चोट और जीना चढ़ने के श्रम से हांफ रही थी। पलंग पर लेट कर अंखेें मूंद लीं। निहार के शादद $\cdots$
'नागवार बदबूलउम्र भर सोने के महलों में रहने के दाम $\cdots!$ '
पायरिये की दवाइयों से भरी अलमारी! उस बदवू से बच सकने के लिये मंगाये गुराबूदार तम्बाकुओं का भंडार ! $\cdots$ फिर भी उस बदवू से बचाव नहीं।

सुमति ने कई मिनिट बाद आंखें खोलीं तो सेठ को लौटा देने के लिये निहार के दिये कागज की सुध आयी। खोल कर देखा, चेक था पच्चीस हजार रुपये का ।

याद आया, पचचीस हजार की गाड़ी भी छोड़ गयी। $\cdots$ पचास हजार रुपये के लिये भी पन्द्रह मिनिट तक बदवू सह लेना मंजूर नहीं।
'उम्र भर सोने के महलों में रहने के दामों भी नहीं $\cdots$ !'
वह है पैसे की भूखी नीच वेइया ! कितनी समर्थ $\cdots$
में हूं सम्मानित पतिब्रता $\cdots$
दिल डूबता-सा जान पड़ रहा था । सुमति की आंखें फिर मुंद गईं। लग रहा था कि विवशता के पाताल-कूप में गिरी जा रही हैं ।

अस्पष्ट-सा कुछ सुनायी दिया, फिर सुनायी दिया ।
सुमति ने आंखें खोलीं ।
पारो उस का पांव छूकर जगा रही थी और घबराये हुये स्वर को दबा कर कह रही थी—"सेठ जी बुला रहे हैं $\cdots$ ")
सुमति का मस्तिष्क घूम गया-नागवार बदवू $\cdots$ उत्र भर सोने के महलों में रहने के दामों भी नहीं ${ }^{\prime}$ ।

## त्रात्म-अभियोंग

अपने छोटे से नगर में महत्ता और संकीर्णता का जो विकट संघर्ष मैंने देखा है, उस का प्रकट रूप कुछ भी नहीं था। वह घटना इतनी सूक्ष्म थी कि समारोह में एकत्र दूसरे लोग कुछ जान ही नहीं पाये। जानने के कारण ही मेरा मन बोझ से इतना छटपटा रहाँ है। उन आदरणीय लोगों की बाबत कुछ कहा भी नहीं जा सकता $1 .$. कम से कम अभी कुछ वर्ष तक। जब वे लोग इतिहास का अंग बन जायंगे; शायद बन ही जायें, तो दूसरी बात होगी। बात को अन्त से आरा्भ की ओोर न कह कर आारम्भ से अन्त की ओर कहना ही ठीक होगा। दोनों पात्रों के नाम अभी नहीं बताये जा सकते इसलिये अभी पाठकों को ‘कवियित्री’ और 'नेता' इन दो उपनामों से ही संतोष करना पड़ेगा।

घटना के कारणों का अरम्भ पुराना है, यानि पूरी एक पीढ़ी पहले की बातें और वातावरण; ज़व देशा में विदेशी शासन के बन्धन के साथ रूढ़ि के बन्वन भी काफी कड़े थे। परन्तु उस संकीर्णता में कुछ नवयुवक, राष्ट्रोय भावना से अपने आप को निछ्धावर करने की जसी विशालता का परिचय दे देते थे वैसी उदारता अाज नवयुवकों में दिखाई नहीं देती। शायद आज परिस्थिति उस की मांग भी नहीं करती ।

जिस नेता की बात कह रहा हूं, वह उस समय ऐसा ही नवयुवक था। लोग उसे प्रतिभा-सम्पन्न समझ कर विशवास करते थे कि वह अपना भविष्य सफल और उज्जवल बना सकेगा परन्तु उस ने राष्ट्रीय भावना की पुकार सुन कर सब कुछ-अपना तालकालिक सुख, सफलता, भविष्य बल्कि जीवन ही निछावर कर दिया था। हम शोष लोगों में उतना साहस नहीं या, उस का साथ नहीं दें सके इसलिये हमने उस का आादर करके ही संतोष पाया। नेता का अदर करने वाले लोगों में यह 'कवियिन्नी' भी थीं।

कवियित्री उस समय स्वयं भी प्रस्फुटित होते यौवन के उद्वेग में थीं, जब कि निस्वार्थ और त्याग भी सीमाओं को तोड़ कर ही बहना चाहते हैं। कवियित्री उस समय भी कवि-हृदय थीं। उस समय उनकी भावनाएं कविता की वाणी का माध्यम पाकर जन-श्रुत नहीं हो पायी थीं और प्रसिद्धि ने उन्हें अदर से ऊंचा नहीं उठा दिया था। फिर भी हृदय तो कवि था, उद्देग और भावना की अपरिमित शक्ति से भरा' था।

जैसे पतंगे को जलती दीप-शिखा की ओर जाने के•लिये कोई नहीं कहता और उस ओर जाने से उसे कोई रोक भी नहीं सकता, कविदिंत्रो वंसें ही नेता के बयंवंहार और आदर्श से अकरित होकर उसके पथ का अनुस्सरण करने के लिए व्यांकुल थी; कर्त्तव्य के पथ पर मृत्यु की खाई में कूद जाने के लिये तत्वर थी पर हुआ यह कि नेता आगे निकल गया और कवियित्री साथ देने के fलये, उसका हाथ पकड़ने के लिये बांह फैलाती-फेलाती रह गई, जरा पिछड़ गई ।

नेता राष्ट्रीय मुक्ति के लिये अपनी जान पर खेल कर विदेशी शासन पर चोट करने के प्रयत्न में गिरफ्तार हो गया। सभी जानते थे कि इस साहस का पुरस्कार नेता को फांसी या आजन्म कारावास के दण्ड के रूभ में मिलेगा। इस घटना से हम सभी को चोट लगी थी परन्तु विदेशी शासन के आतंक में और उतना साहस न होने पर मौन आदर और सहानुभूति के सिवा और कर ही क्या सकते थे । कवियिं्री के लिये यह आघात केवल राष्ट्रीय भावना की पीड़ा तक ही सीमित नहीं रहा। शायद व्यक्तिगत कुछ था ही नहीं। शायद वह श्रद्धा में अपने व्यक्तित्व को भी अर्पण कर चुकी थी।

विदेशी शासक के न्यायालय से नेता को अाजन्म कारावास के दण्ड की आज्ञा हो चुकी थी। उसे कालेपानी या द्वीपान्तर-वास के लिये भंजे जाने की तारीख निरिचत हो चुकी थी। द्वीपान्तर के लिये भंजे जाने से पूर्व, जेल के कायदे से, नेता को अवसर दिया गया था कि पत्र लिख कर अपने सम्बन्धियों को सूचना दे दे । किसी से मिलना चाहता हो तो अमुक तारीख से पहले बुला सकता है। नेता ने अपनी प्रोढ़ा मां और भाई की पंत्र लिखकर अपने काले पानी भेजे जाने की तारीख की सूचना दे दी थी परन्तु इूतनी दूर किसी के मिलने अा सकने की आशा नहीं की थी। वह अपने सम्बन्धियों की अधिक वेबसी अरर अपने मित्रों की राजनितिक वेबसी जानता था। आाशा न कर सकने का दुख भी नहीं था। किसी प्रतिकार और पुरस्कार की आशा से उसने कदमं नंहीं उठाया थार । वह अपने आपको कर्त्तव्य की वेदी पर उत्सर्ग कर चुका था। अंब प्राणं रहते भी वह' भपने आवको दूसरों के लिये जीवित नहीं समझ : रहा था।

जेल की कोठरी में नेता को सूच्चना मिली कि उसे मिलने आये लोगों से मिलने के लिये उसे जेल के फाटक पर जाना होगा। नेता ने जेल के फाटक पर जाकर देखा कि उसकी मां और भाई के अविरिक्त कवियित्रि कुमारी भी उसे एक बार देख पाने के प्रयोजन से इतनी टूर की यात्रा करके आयी थीं। कवियित्री अपनी वात कह् सकने का अंतिम अवसर समझ्न कर आये विना न रह सकी थीं। जेल के पहरेदारों की तीक्षण अंखों और सन्देह के लिये कारण खोजते कानों की चौकसी में क्या बात हो सकती थी ? पर आंखों की मौन भाषा को कौन रोक सकता था ! अंख़ों ने अपनी बात कही और भावना ने अपने अनुकूल उसका अर्थ समझ लिया ।

जेल में मुलाकात के बीस मिनिट गुजरने में कितना समय लगता है। जेल के अधिकारी ने नेता को अपनी कोठरी की ओर लौटने की और उसे मिलने आये मांभाई और कवियित्री को फाटक के वाहर लौटने की चेतावनी दी। नेता उन लोगों के चलने की ओर वे लोग नेता के चलने की प्रतीक्षा में क्षण भर ठिठके। नेता को ही पहले कदम उठाने पड़े।

कदम उठाते ही नेता ने देखा—कवियिम्री झुकी और उसने धरती पर से नेता के चरणों के नीचे की धूल समेट कर अपने आंचल के कोने में यत्न से सम्भाल ली; जसे साढ़े तीन सी मील से अधिक यात्रा करके वह इसी के लिये आायी थी।

नेता के शरीर में विजली कौंद गयी। बिजली की ड़स लपट से उसकी आंखों के सामने फेले काले भविष्य का आकाश फट गया।

नेता की आंखों ने अपने सामने अंधकार का असीम व्यवधान स्वीकार कर लिया था। अंधकार के व्यवधान में किसी आशा या महत्वाकांक्षा की लो या टिमटिमाहट की उम्मीद उसने नहीं की थी परन्तु विजली की इस नि:शबद तड़प से भविष्य का काला पाट फट गया। सामने भविष्य का काला समुद्र तो था परन्तु उस समुद्र में चामतकारिक प्रकाश लिये एक प्रकाश स्तम्भ भी—आंचल के कोने में उसकी चरणरज सम्भालती भावानामयी कुमारी के आकार में-प्रकट हो गया। नेता की कल्पना ने साहस पाया—आजन्म कारावास की चौदह वर्ष की अवधि में वह मर नहीं जायगा। जीवित रहने के लिये कारण उसके पास है। $\cdots$ चौदह वर्ष बाद, जब बह इवेत केश, विरूप चेहरा और निस्तेज आंखें लिये संसार में लौटेगा, उसे अपना मार्ग पहचानने और ढूंढ़ने में कठिनाई नहीं होगी $\cdots$ कर्तव्य के पथ पर अपनाये दारिद्य्य और तव में भी ₹नेह का प्रकाश उस के थके पांव को ठोकर से बचाये रहेगा $\cdots$ भावनामयी, प्रतिभामयी, उस कुमारी का हाथ उस के हाथ को थाम कर ले चलेगी। काले कोसों दूर,

काला समुद्र लांघ कर, काला पानो पोकर जीवित रहते समय भव्य आाशा उसे सांँ्वना देती रही।

नेता के चले जाने के बाद से ह्मारे नगर में राष्ट्रोय अन्दोलन के कान्तिकारी ढंग के बजाय कांग्रेस का प्रकट और सार्वजनिक ढंग ही अधिक सबल होता गया था। कवियित्री कान्ति के मार्ग में त्याग की भावना का आदर करते हुये भी कांग्रेस के माध्यम से ही राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने का प्रयह̃न करती रहीं। और जब क्रांति के मार्ग में अपने आप को निछावर कर देने के लिये तत्पर होकर भी वे एक बार अवसर से चूक गयीं तो फिर वैसा अवसर उतनी उत्कटता से आया भी नहीं। जब जीवृन था तो जीवन की मांगें और प्रवृत्तियां भी थीं। कवियित्री ने बी० ए० पास किया, एम० ए० किया और कविता लिखती हुई जीवन को सांसारिक रूप से सार्थक बना सकने की चाह भी करने लगीं।

न्रिटिश साम्राज्य की अपरिमित शस्त्र-शक्ति को भारत की निरसत्र जनता के आाग्रह के सामने समझौते के लिये स्युकना पड़ा। देश ने अपना शास़न करने का अधिकार एक सीमा तक पा लिगा $1 *$ जनता की प्रतिनिfे सरकार ने स्वतंग्रता संग्राम के वीरों को जेलों से मुक्त कर दिया। नेता भी अाजन्म कारावास की आधी अवधि पूरी करके हो कालेपानी से लौट अाया।

जनता ने इन वीरों के प्रति आदर और श्धद्धा से अपनी आंखें और हृदय बिछा दिये ।

नेता दोपहर की गाड़ी से नगर में आने वाला था। उस की वीरता और त्याग का आदर करने वालों ने उस के सम्मान के लिये संध्या समय एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। सभा से पहले एक चाय पार्टी का प्रबंध था। स्टेशन पर उस का स्वागत करने वालों की भी काफी भीड़ थी। सब का मन रश्बते हुये उस भीड़ से बाहर निकल पाने में नेता को काफी समय लगा। भीड़ उस के दर्शनों के लिये आतुर थी परन्तु स्वयं उस की आंखें किसी और को देख पाने के लिये अतुर थीं ।

चाय पार्टी से पूर्व कुछ मिनिट के अवकाश में नेता के लिये अपनी आतुरता का दमन कर लेना सम्भव न रहा । वह रास्ता बताने के लिये मुझे साथ लेकर चल पड़ा।
*१乞ई३ में प्रान्तीय कांग्रेस शासन

जिस समय ड्योढ़ी की सांकल बजा कर हम लोग भीतर से किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, साथ के कमरे से खिलखिला कर हंसने और दो आवाजों में विनोद का स्वर सुनाई दे रहा या। इन में से एक स्वर नेता की अत्यन्त असहाय अवस्या में उस की चरणरज श्रद्धा से ले आने वाली कवियित्री का ही था। उस स्वर का प्रभाव नेता की मुख-मुद्रा पर स्पष्ट दिबाई दिया। वह क्षण भर के लिये रोमांचित हो गया।

सांकल बजाने के उत्तर में एक छोकरा नौकर आया। नेता ने अपना नाम और काले पानी से आने की सूचना साथ के कमरे में देने के लिये कहा ।

छोकरे ने भीतर से लोट कर उत्तर निया-"भंन जी अभी बाहर गयी हैं। शाम को लौटेंगी ।"

इस बार देखा कि नेता के दृढ़ता के प्रतिविम्ब चेहरे पर सहसा पसीना आ गया और सूर्य के सामने घना बादल आ जाने से पृथवी पर फैल जाने वाली छाया की तरह इयामलता छा गई। इस छोटी-सी घटना या हुलाई के धक्के से स्वयं मुझे भयंकर आघात लगा। जिस पर यह चोट पड़ी थी, उस की अनुभूति का अनुमान कर लेना आसान नहीं था ।

चाय की पार्टी में नेता एक व्याली भी नहीं पी सका। जान पड़ता था कि वह खराब सड़क पर तेज चलती वस में खड़ा अपने पांव पर सम्भला रहने का यर̄न कर रहा था। सभा में उस की वाक्-शक्ति शिधिल रही। नगर छोड़ कर चले जाने की व्यग्रता वह छिपा न सका ।

कुछ ही दिन बाद सुना कि कवियित्री का विवाह्ट अच्छी आयिक स्थिति परन्तु सन्दिग्ध-सी र्याति के व्यवित से होने वाला है। कवियित्री को अपने विशवास और आस्था पर भरोसा था। नगर में कवियित्री से सामना होने पर उन्हें किसी दूसरे ही ढंग में देखा । नेता के साथ बीती घटना के प्रसंग की चर्चा का कोई अवसर या उस से किसी लाभ की आशा नहीं थी। जल्दी ही सुना कि विवाह हो गया। फिर बहुत समय बीत जाने से पहले ही सुना कि विवाह से कवियिःी को संतोष की अपेक्षा पइचाताप और संताप ही मिला था। वह भावना के ज्वार में ठगी गयी थी या जैसे अपनी तैर सकने की शक्ति में अति विशवास से बाढ़ में कूद जाने वाला व्यक्ति ठगा जाता है।

कवियित्री ने अपने आपको सम्भाला। वह समाज सेवा में लग गयी और उसने अपने आपको अपनी कविता में खो दिया।

कवियिम्री ने अपने अपको तो खो दिया परन्तु संसार ने उसकी कविता पायी। कवियित्री की जीवन-शक्ति सब ओर से सिमिट कर उसकी कवितi में वेगवान हो

उठी जसे पूरे प्रदेश से सिमटा वर्षा का जल एक मार्ग में आकर वेगवान हो जाता है। वह नगर का गीरव बन गयी। दूर-दूर तक उसकी ख्याति फैल गयी।

नेता तो झोपड़ा फूंक कर ही राष्ट्रीय कार्य के मार्ग पर चला था। उसे लौट सकने की तो कोई इचछ्ञा या कोई आशा थी नहीं । अपने नगर में मानसिक आघात पाकर उसे नगर से विरकित हो गयी थी। वह जिले के ग्रामों में काम करने के लिये निकल गया। उसने निस्वार्थ और अथक परिश्रम से जनता का विशवास पाया। उसकी बात ही जनता के लिये प्रमाण बन गई ।

दूसरे महायुद्ध के संघर्ष का भंवर उठ खड़ा हुआा। इस भंवर में व्रिटिश साम्राज्य का जहाज डावांडोल हो रहा था। साम्राज्यशाही ने अזंम-रक्षा के लिये भारत को भी अपने साथ बांधना चाहा। भारत की राष्ट्रीय भावना ने साम्राज्यशाही के प्रयत्न का विरोध किया। देश में उथल-पुयल मच गयी। राष्ट्रीय भावना के प्रतिनिधि नेता फिर जेलों में गये । हमारे नगर का नेता भी जेल गया। इस वार देश विदेशी साम्राज्यशाही के बन्धन को तोड़ कर ही शांत हुआ। नेता इस बार जेल से लौटा तो उसके सामने निम्रिण का और भी बड़ा काम था ।

विदेशी गुलामी से मुक्त राष्ट्र ने जनता का प्रतिनिधि शासन कायम करने के लिये चुनाव आरम्भ किया। हमारे नगर और जिले का एक ही निवववाद नेता था। उसकी निस्वार्थ सेवा और उसका त्याग प्रतिद्वन्द्वीहीन था। वही हमारे जिले की ओर से निविवाद प्रतिनिधि मनोनीत हुआ । इससे नेता को नहीं जिले और नगर को संतोप था।

नगर अपने इस निर्णय पर स्वयं अपने आपको वधाई देना चाहता था। नगरवासियों के अनुरोध से नेता ने इस अवसर पर नगर में अना स्वीकार किया। जनता की इच्छा थी कि इस सभा का नेतृत्व नगर का दूसरा 'गौरव' कवियित्री ही करे । इस सुझाव और तैयारी का कुछ उत्तरदायित्व मुझ्त पर भी था इसीलिये घटना के कारण मुझे संताप है ।

पंडाल में स्वागत के लिये उत्सुक भीड़ जमा थी। वेदी पर सभा-नेत्री की कुर्सी के समीप एक कुर्सी नेता की प्रतीक्षा कर रही थी। मेज पर नगर के अदर और श्नद्धा से संजोया हुआ हार प्रतीक्षा कर रहा था। पंडाल के द्वार पर नेता की जय का स्वर सुनाई दिया। नेता विनय से सिर स्रुकाये, सकुचाते हुये भीतर आया। नेता

भीड़ को दोनों ओर जमी दीवार के त्रीच से वेदो की ओर बढ़े जा रहा था। कविचित्री आदर और श्रद्धा से हार लकर स्वागत के लिये खड़ी हो गई ।

नेता ने वेदी की तीन सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी पर कदम रख्वा हाथ जोड़े हुये अंग्तें उठाईं। कतियित्रो हार लिगे हुये दो कदम अां बढ़ अई। अंतें चार हुई । नेता का कृतज्ञता और विनय के उद्वेग से शिथिल और पसीजा द्नुआ चेहरा सहसा कठिन हो गया । अंखें पथ्यरा गयीं। कदम दूसरी सीढ़ी पर ठिठक गये । जुड़े हुये हाथ कमर पर अा गये । चेहरे पर किकर्तव्य विमूढ़ता की मुद्रा। गले में आये उद्वेग को निगल कर नेता ने वेदी की ओर पीठ और जनता की ओर मु’्ज फेर लिया।

कवियित्री आगे बढ़ी बाहों पर आदर और श्रद्धा का भारी हार लिये दीपशिखा की भांति कांप कर स्तबध रह गयी ।

नेता ने अपने अापको सम्भालने के लिये खंखारा । सांसों की स्त亏धता में उसका कंपता स्वर सुनाई दिया—"इस अाडम्बर की क्या अवइइयकता है। में आदर का भूखा नहीं हं…मुझे फूल मालाओं की आवरयकता नहीं हैं। यदि अप मेरा अदर झोर विशवास करते हैं तो अपना उत्तरदायिテ्व भी समझिये ।"

नेता के पास़ और शब्द नहीं थे । उन्होंने स्तिति सम्भालने के लिये एक बार और प्रयंन किया-"अप लोग क्रमा करें, • मुझे यही कहना है $1 \cdots$ अापके आदर के लिये घन्यवाद ।" नेता वेदी की ओर देखे बिना ही लौट गया ।

मैं समझ नहीं रहा था, क्या करूं ?
रह नहीं सका तो दोपहर बाद नेता के डेरे पर गया ही। एक बार इतना कहे तिना नहीं रह सकता था-तुमने यह किया क्या ?

मालूम हुआ कि नेता सिर दरद से चुण अकेले लेटे थे। एक बार मिल लेना ओर भी आवइईयक हो गया। सचमुच ही नेता के चेहरे पर गहरी वेदना थी। आंखें मिलने पर अंख्रों में ही पूछ्छ-क्यों ?

नेता ने कातर आंखें मेरी ओर उठा कर उत्तर दिया-"अहं का दम्भ कितना गहरा दबा रह्ता है ? $\cdots$ बदला लिये बिना रह न सका । अव लजिजत हूं. ${ }^{\text {ब.दूसरे को }}$ यों ही छोटा मान लिया था ।"

नेता को इतनी बड़ी सजा देने के लिये तो में ₹व्यं भी तंयार होकर नहीं गया था, अब और क्या कहने को रह गया था ?

लकिन कवियित्री के सामने मैं स्वयं अपराधी था। घटना के लिये अपने उत्तरदायित्व के प्रति खेद प्रकट करना तो आावरयक था ही । संकोच के कारण साहस नहीं

## हो रहा था पर जाये बिना सरता कसे ?

दरवाजे पर मेरी दस्तक के उत्तर में कवियित्री ने स्वयं ही किवाड़ खोले । उन के हाथ में कलम देख कर ठिठक गया-"क्षमा कीजिये, अप कविता लिख रही थीं!"
"नहीं नहीं, आइये आइये !" कवियित्री के चेहरे पर दबी-सी मुस्कान फैल कर निखर गयी ।

बात करना सरल हो गया। भीतर जाकर उन के सोफा पर बैठ जाने पर मैंने कहा-"इस समय आप के काम में विहन नहीं डालूंगा ।" भर संक्षेप में कहा, "ऐसी आराए नहीं थी $1 \cdots$ केवल क्षमा मांगने आया था ।"

कवियित्री के चेहरे की मुस्कान संतोष के पुट से गहरी हो गयी । उन का हाथ चुप रहने के संकेत के लिये मेरे सामने उठ गया-
"दंड पाया,
मुक्त हुई,
अपने अभियोग से ।"
कवियित्री ने तृष्ति की सांस ली । उस के चेहरे पर शानित्त की मुसकान और भी फैल गयी ।

## करुणा

ताल्तुकेदार समाज के लोग जगनपुर तालुका के राजा विष्णुप्रतापसिह को कुछ अद्भुत आदमी समझते थे । कुछ लोग उन्हें 'साहब' कह कर पुकारते थे, कुछ 'खब्ती' समझते थे और कुछ ‘बैरागी’। राजा साह्ब ने आरम्भिक शिक्षा लखनऊ के ‘कात्विवन ताल्लुकेदार कालेज' में पायी थी। अपने अध्यापक के उत्साहित करने से शिक्षा के लिये इंगलंण्ड चले गये थे । वहां कंम्ब्रिज में एम० ए० तक पढ़ते रहे । ताल्लुकेदारों को ऐसी शिक्षा की भला क्या जहूरत थी ?

राजा विष्णुप्रताप की अयु चौदह वर्ष की थी तभी उन के पिता राजा नरेन्द्र प्रतापसिह का स्वर्गवास हो गया था। सरकार ने ताल्लुके का प्रबन्ध ‘कोर्ट आफ वार्ड् स' के सुवुर्द कर दिया था। आयु इक्कीस वर्ष की हो जाने पर राजा विण्णुप्रताप अपने ताल्लुके का प्रबन्ध सम्भालने का अधिकार पा सकते गे परन्तु उन्होंने परवाह नहीं की, बोले—"मच्छा-खासा प्रबन्ध चल तो रहा है।" वे कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे । और फिर दो वर्ष योरुप बैठे रहे । उन की माता रानी साहिबा को उन के विवाह की चिन्ता ख।ये जा रही थी। लोगों ने अफवाहें उड़ायीं कि राजा विष्णुप्रताप जरूर किसी मेम के चककर में फंस गये हैं लेकिन राजा साहब विलायत से लौट कर लखनऊ की कोठी में रहने लगे तो न कोई मेम आई, न विशेष भोग-विलास का कोई दूसरा चिन्ह दिखाई दिया। राजा साहब विलायत से लाये थे पुस्तकों के कुछ बक्से, चित्र बनाने का बहुत-सा सामान और दो कुत्ते ।

प्रकट में राजा साहब को रियासती काम से वैराग्य और रियासती ढंग से चिढ़ जान पड़ती थी लेकिन छटे-छमाही जब कभी हिसाब देखने बैठ जाते तो इस बारीकी से पड़ताल करते कि मैनेजर, पेशकार और अहलकार थरा जाते। छोटीं से छोटी त्रुटि की ओर संकेत कर जवाब-तलब करते । उदारता भी थी परन्तु वेपरवाही नहीं।

राजाओं का ढंग नहीं या कि या तो हाथी पर घंठा दें या हाथी के पांव तले डाल दें; डांट-डтट और गाली-गलीज के बजाय उनका चुपचाप घूर कर देख लेना ही काफी था।

राजमाता का मन दहलता रहता—"यह ह्याह नहीं करेगा तो क्या होगा ? उत्तराधिकारी के बिना रियासत का क्या होगा ?"

राजा साह्व को संगति भी ताल्तुकेदार लोगों से नहीं, दो-चार वकील-डाक्टरों या यूनिवर्वसटी के प्रोफेपरों में ही थी। लोग उन्हें अधुनिक और प्रगतिशील विचारों का समझते थे । युनक उन्हें अवनी सांस्कृतिक आयोजनों का प्रधान बनाने लगे। स्कूलकाले जों के प्रवन्धक उन्हें अपने जलसों का सभापति बनाना चाहते थे। राजा साहब जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा सम्मान देकर उनसे अर्fिक सहायता की आशा करते हैं। उन्होंने ऐसे कामों के लिये दस हजार वर्fिक नियत कर दिगा था। जब यह रकम समाप्त हो जाती तो वे उत्सव-समारोह के प्रधान बनने के निमंत्रण स्वीकार न करते ।

राजा साहब से 'महिला कालेज' के वारिकोलन्नव में पुरस्कार वितरण के लिए अनुरोध किया गया था। राजमाता लखनऊ अटयी हुई थीं। राजा साहब उन्हें भी साथ ले गये थे। उॅन्सव में कुछ लड़क्रिों ने कचिताएं पढ़ीं, कुछ ने संगीत सुनाया, एक-दो नृत्य भी हुए और फिर राजा साहब ने पुरस्कार बांटे । कई पुरसकार थे और अनेक लड़कियों ने, विशेषकर युवा लड़कियों ने पुरसकारों को कई ढंग से स्वीकार किया। उनकी पोशाकें भी आकर्षक थीं। कोई लड़की पुरस्कार लेने के लिए आइांकित होकर सामने आएयी, कोई लजा कर और किसी ने निर्भय अंखें मिला कर पुरस्कार लेकर धन्यवाद दे दिया।

पुरस्कार पाने वाली लड़कियों में एक थी बी० ए० श्रेणी की संतोष। बिलकुल सफेद बलाउज और सफेद बोती पहने आंग़ें झुकाये परन्तु बिना झिझके उसने पुरसकार में दिया जाने वाला पुस्तकों का बंडल विनयपूर्वक ले लिया और संकेत से धन्यवाद प्रदर्शन कर लौट गयी।

राजा साहब का संतोष से पहला कोई परिचय नहीं था परन्तु उसके चेहरे पर नजर पड़ने से उन्हें कुछ याद आ गगर। उत्सच समाल्ज होने से पहले उनकी दृष्टि दोएक बार उसकी ओोर फिर भी गई।

पुरक्कार-वितरण के उत्सव के एक सत्ताह बाद राजमाता प्रात:काल की पूजा समाप्त कर राजा साहव के कमरे में प्रसाद और अशीर्वाद देनेने अयी थीं। राजमाता अपनी पूजा में नित्य भवानी से बहू का मुंह दिखाने का वरदान मांगती थीं ।

राजा साहब ने उन्हें जरा बैठ जाने के लिए कहा और बोले - "अभ्माजी, उस दिन

महिला कालिज के जलसे में एक लड़की देखी थी। अगर उसके ह्याद्ध की बातचीत कहीं न हो गयी हो तो तुम बात करके देग्व सकती हो $\cdots{ }^{\prime \prime}$

राजमाता का कालेजा बल्लियों उद्घल पड़ा—"कौन सी वेटा ?"
राजा साहब ने मां को जरा शान्त होकर बात सुन लेने के लिए कहा -"मगर जहूरी बात यह है कि अप या लड़की के परिवार वाले ही लड़की से यह जरूर मूछ लें कि वह किसी दूसरे से तो व्याह करना नहीं चाहती। यदि उस लड़की का व्याह दूसरी जगह तय नहीं हुआ है तो में उससे ब्याह करने के लिए तैयार हूं।" ओर राजा साहब ने बता दिया, "उस लड़की का नाम संतोष है, बी० ए० में पढ़ती है। उसे सबसे अच्छा निबन्ध लिखने के लिए इनाम मिला था। इसमें जाति-पांति का बखेड़ा डालने की कोई जरूरत नहीं है । विनाह में मिविल-मैरेज के ढंग से करूंगा ।"

राजा साहब ने ऐसी बातें छ:-सात वर्ष पहले की होतीं तो राजमाता को प्रत्येक बात पर आपत्ति होती परन्तु इस समय तो उन्हें ऐस़ा जान पड़ा मानो भवानी ने ही उनकी प्रार्थना पूरी की हो। राजमाता ने अंखें मूंदकर भवानी को स्मरण कर हाथ जोड़े और उसी समय मोटर में बैठ कर लड़की का पता लेने के लिए कालेज की प्रिन्सिपल से मिलने चल दीं।

संतोष के मामा फेडरेरान बैंक के मिनेजर थे । राजमाता के प्रस्ताव पर संतोष की मामी के मन में केवल एक आपत्ति उठी—हाय, ह्मारी निर्मला संतोष से कहीं अच्छी है, छ: महीने बड़ी भी है पर वह तो उस जलसे में गई ही नहीं थी। निर्मला महिला कालेज की अपेक्षा अधिक अच्छे समझे जाने वाले और खर्चीले 'अाई० टी० कालेज' में पढ़ती थी। मामी को इस बात का संतोष भी हुआ कि भानजी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह बिना किसी खर्च के परी हो जायगी। इतने बड़े राजा साह्ब को दहेज का ₹या लोभ होगा। शादी भी अदालती होगी तो बरात और दूसरे मेहमानों के झगड़े से भी बचे । बस एक पार्टी दे देंगे । राजमाता ने लड़की से उसकी इच्छा पूछ लेने की वेहूदा बात उठाई ही नहीं। भले घर की लड़कियों से क्या ऐसी वातें कहीं पूद्धी जाती हैं।

संतोष के मामा-मामी उसकी अनुमति की बात क्या पूछते ! मामी ने संतोष को इतना जरूर सुना दिया-_"...पिद्धले जन्म में तूने जाने क्या पुण्य किये थे। माता-पिता बचपन में ही छोड़ गये फिर भी खूब पढ़-लिख लिया और अब राजघराने में जा रही है। राज करेगी; कहते हैं, तेरह गांव की रियासत है। दो लाग्ज सालाना की आमदनी है । ननद, जेठानी, देवरानी का भी कोई झगड़ा नहीं है ।'

संतोप ने इस विषय में कभी कुछ सोचर ही नहीं या। अब यही सोचा कि इतने बड़े घर जाकर वह क्या करेगी, केसे अवने अप को सम्भालेगी। राजा लोगों के यहां जाने केसे ढंग और रिवाज होंगे ? उस ने सुना या कि राजा-रजवाड़ों के यहां बीसियों दासियं होती हैं, भयंकर पदर्श होता है और अनाचार और अत्याचार होता है । सोच कर शारीर में कंपकंनी आ गई परन्तु यह भी सुना कि यह राजा साहब विलकुल नये ढंग के बहुत साधु आदमी हैं ।

विवाह अदालती ढंग से हुआ परन्तु तुआ वैंक के मैनेजर शिवप्रसाद श्रोवास्तव के बंगले पर ही । विवाह के समय या पर्टी के समय भी संतोष के वर राजा साहब ने उस से कोई बात कर लेने का यतन नहीं किया। संतोष तो लज्जा और संकोच से सिर झुकाये थी ही ।

सुसराल की कोठी पर पहुंच कर राजमाता ने संतोष को छाती से लगा, सिर चूम कर ट्यार किया और आशीवरदद देकर कहा-"बड़ी प्रतीक्षा करा कर तूने मुंह दिखाया मेरी बेटी !"

संतोप थक गई थी । उसे दिये गये कमरे में कोच पर लेटी हुई थी ।
"मैं आ सकता हूं ?" कह कर राजा साहब भीतर आ गये ।
संतोप सहम कर सिर झुकाये बंठ गई। राजा साहब उस के समीप कोच पर ही बैठ गये और धीमे स्वर में बोले—"हम दोनों को पूरा जीवन एक साथ बिताना है इसलिये हम दोनों का आपस में परिरित हो जाना आवइयक है ।"

संतोष ने सिर झुकाये मौन स्वीकृति दी।
राजा साहब कहते गये-"विशवास है, तुम्हारी राय तुम से पूछ ली गई होगी और यह विवाह तुम्हारी इच्छा के विदुद्ध नहीं किया"क्यों ?"

संतोष ने घन्जरा कर तुरन्त इन्कार में सिर हिलाया और मन में सोचा कि कितनी कठोर बात कर रहे हैं।

राजा साहब ने फिर कहा-"ठ्यर्थ का संकोच हम लोग कब तक करेंगे ! हमें बातचीत तो करनी ही होगी। हमें एक दूसरे से परिचित हो जाना चाहिये न !"

संतोष ने सिर घुका कर हामी भर ली ।
राजा साहब ने फिर कहा-"तुम मुझसे बिलकुल अपरिधित हो परन्तु मैंने तुम्हें पुरस्कार-वितरण के जलसे में देख कर पहचान लिया था। तुम्हारी एक तस्वीर मेरे पास है ।"

संतोष बिलकुल घबरा गई—क्या कह रहे हैं ? कसी तस्वीर ! मेंने अकेले कब

तस्वोर खिचवायो ? यह शुरू में हो क्या होने वाला है ? कंसे आदमी हैं $\cdots$ वह सिहर उठी। क्या उत्तर देती!

राजा साहव का स्वर कुछ ओर कोमल हो गया-"वह तस्वीर देखंगी ? "दिखाऊं ?"

संतोप ने भय का सामना करने के लिये धड़कते हुये हुदय को सम्भाल कर सिर झुका कर स्वीकृति दो।

राजा साहब ने फिर अनुरोध किया-"मुंह से बोलो तो लाऊं।"
"दिखाइये।" पूरी शक्ति लगा कर केवल ओठों के शबद से संतोष ने उत्तर दिया।
"अभी लाता हूं ।" कह कर राजा साहब दूसरे कमरे में चले गये ।
संतोष के मस्तिष्क में आंधी आ रही थी। सोच रही थी-क्या कभी कालेज से आते-जाते किसी ने छिप कर मेरी तस्वीर ले ली ? कसे लोग होते हैं $\cdots$ क्या होने वाला है ?

राजा साहब एक एलवम लेकर लौटे । संतोष के मस्तिष्क और हृदय पर हथीड़े चल रहे थे । कोच पर बैट कर राजा साहव ने एलबम खोला और संतोष के सामने कर दिया। एलबम के काले मटियाले कागज पर पोस्टकार्ड के आकार की तीन तस्वीरें एक साथ लगी हुई थीं । तीनों के नीच कमशः लिखा था—'ममता', करुणा' ओर 'थद्धा'।

संतोष के मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादलों की घटा छंट गई और उस के चेहरे पर हलकी मुस्कान आ गयी। तीनों तस्वीरें प्रायः मिलती-जुलती थीं। वह समझ गई की किसी बहुत बड़े विदेशी चित्रकार की बनाई तस्वीरों के फोटो थे । रूप बहुत ही सुकुमार और चेहरों पर ममता, करुणा और श्रद्धा के भाव भी उतने ही व्यक्त थे। चित्र बहुत प्यारे थे।

राजा साहब ने बीच की तस्वीर की ओर संकेत कर फिर पूछा-"है न तुम्हारी तस्वीर ?"

संतोष ने इनकार में सिर हिला दिया पर अपनी इतनी सुन्दर तस्वीर और उस तस्वीर के प्रति राजा साहब का आदर देख मन गर्व से गदगद भी हो गया।
"नहीं, बिलकुल तुम्हारी तस्वीर है।" राजा साहब ने आग्रह किया, "विइवास नहीं आाता हो तो आइने के सामने जाकर मिला लो।"

संतोष ने सपष्ट इनकार में सिर हिलाया। अपनी तुलना इतने सुन्दर रूт से किये

जाने से बहुत अच्छा तो लग रहा था ।
राजा साहब ने कहा-"नहीं, तुम्हारी ही तस्वीर है । मैंने तुम्हें देखा तो तुरन्त पहचान गया कि इसकी तस्वीर मेरे पास है । वैसा ही रूप ओर तुम्हारे हृदय के भाव भी तुम्हारे चेहरे पर कितने स्पष्ट थे ।"

संतोष के मस्तिष्क में दूसरा चककर अा गया । उसकी अंखों के सामने राजा साहब का रूप बदल गया। कृतज्ञता में उसका सिर झुक गयां। राजा साहब ने उसके कंधे पर हाय रख कर कहा-"ऐसे कब तक रारमाओोगी $\cdots$ क्या मुझ्ञ से बात करने को मन नहीं चाहता ?"

संतोष ने लज्जा से सिर झुका लिया ।
राजा साहब ने कहा-"अच्छा एक बात का फैसला हो जाय । में तुम्हें ‘करुणा’ पुकारूंगा $\cdots$ ठोक है ?"

संतोष बोल ही नहीं पा रही थी । मुख्य से शबद ही तो निकल सकते हैं, हृदय निकल कर बाहर तो नहीं अा सकता । वह चाह रही थी कि अपना हृदय निकाल कर इल देवता के चरणों में रख दे । वह सोफा से सरक कर फर्रा पर आ गई कि राजा साहब के चरणों में सिर रख कर अणने भाव प्रकट कर दे ।

राजा साहब ने संतोष को बाहीं में संभाल लिया-"यह ठीक नहीं करणा ! बोलो न, तुम मुझे क्या पुकारोगी ?"

संतोष का सिर राजा साहब के घुटनों पर टिक गया । बड़े य₹न से उसने होठों से कहा—"मेरे देवता ।"
"देवता नहीं," राजा साहब ने समझाया, "हम दोनों जीवन भर के मित्र, साथी और प्रेमी हैं $\cdots$ हैं न ?"

संतोष ने अपना माथा राजा साहब के घुटनों पर टिका दिया । वह उनके चरणों में समर्पण हो जाना चाहती थी पर वे उसे अपनी बाहों से रोके हुये थे। इस विवशता ने उसके सुख को कितना अवार कर दिया था। कुछ हो क्षण में इस अपरिचित व्यकित से वह कितना अगाध प्रेम करने लग गयी।

राजा साहव्व ने करुणा को फिर सोफे पर बैठा कर कहा—"करुणा, क्या बताऊं, कुत्ता बहुत चिल्ला रहा है ।"

संतोष घो एक छोटे कुत्ते के पीड़ा में ‘केऊं केऊ’ करने का अर्त्त स्वर सुनाई दिया ।

राजा साहब ने बताया-"पड़ोसी के एक वरस के बच्चे ने खेल-खेल में इसकी

आंख में लकड़ी मार दी है । बतुत खून बहा ।"
राजा साहत्र कुत्ते को गोद में ले अये । कुत्ते की एक अंबज़ और सिर पट्टी में लिपटा था। वह राजा साहत्न से लिपटा जा रहा था। राजा साहब उसे पुचकार रह थे । राजा साहब की करुणा देग्रकर संतोप का ह्दय उमड़ आगा। उसने आगे बढ़कर कुत्ते को गोद में ले लेना चाह्त ।

राजा साहब ने कहा-"नहीं, अभी तुम्हें पहचंचनता नहीं है, नहीं मानेगा ।"
राजा साहब बहुत देर तक कुत्ते को सह्लाते रहे । मालिक के स्पर्श मे कुत्ते को संँॅंवना मिल रही थी परन्तु पीड़ा का जोर होने पर वह बार-चार रो उठता या । संतोष राजा साहब की इस अद्भुत करुणा को मुग्ध दृषिट से देख रही थी।

कुत्ते को फिर व्याकुल होता देखकर राजा साहत्र उठे और उन्होंने डावटर को फोन कर राय ली—"…क्या एस्प्रीन या कोई और दव्वाई उसका दर्द रोकने के लिये नहीं दी जा सकती ?"

डाकटर ने कोई दवाई वतायी। राजा साहब ने दवाई का नाम लिखकर चोकीदार को दिया-"जाओ, जहां से मिले, यह दवाई लाओ !"

चौकीदार को लाठी लेकर अंधेरे में जाते देखकर राजा साहब ने टोका-"नहीं, रात में ऐसे कहां जाओगे । ड्राइवर को कहो, गाड़ी में जाकर दवाई ले आये ।"

संतोप देख रही थी, जाने क्या-₹या सोच रही थी अंर पल-गल में श्रद्धा के सागर में गहीगी उतरती जा रही थी ।

रात डेढ़ बजे के बाद कुत्ता सो गया तो राजा साहब को फुर्सत मिली । राजा साहत्व ने सतोष के दोनों कंधों पर हाथ रखकर क्षमा-सी मांगी-"करुणा, मेरी इस वेवकूफी से परेशान तो नहीं हो गयी तुम ?"

आनन्द और संतोष से विभोर होकर संतोप ने सिर हिलाकर उत्तर दिया"नहीं ।"

राजमाता अवनी चांद जैमी बहू से बतुत संतुष्ट थीं पर्तु इस बात का क्षोभ था कि अपने एकमात्र पुत्र के विवाह पर वे मन का कोई उत्साह पूरा नहीं कर सकी थीं। कब से जिद्द कर रही थीं कि लखनऊ में राजा साह्न ने सब कुछ अभने साहिबी तरीके से कर लिया परन्तु रियासत में वे प्रजा को क्या मुंह दिखायेंगी ! वे रियासत में जाने पर कुछ न कुछ तो करेंगी ही । अहलकार, कामी-कम्मी और नेग की

उम्मीद करने वाले लोगों के साथ अन्याय वयों हो! रियासत की रानी को एक बार चार दिन के लिये तो अपने घर जाना ही चाहिये फिर चाहे लौट कर लखनऊ ही रहे । प्रजा क्या जानेगी उन की रानी है कि नहीं ।

राजा साहब को मां के उपवास के डर से उन की बात भी माननी पड़ी। होली पर रियासत में जाने की बात पक्की हो गयी थी। राजमाता मुंशी जी को लेकर संक्षित्त से जलसे की तैयारी की बात करती रहती थीं।

संतोप की देहात का कुछ परिचय नहीं था। उतना ही परिचय था जितना पुस्तकों और उनन्यासों से ही सकता है। वह स्वच्छन्द वातावरण और प्रकृति की शोभा में जाने की बात सोच रही थी। यह भी खयाल था, शायद वहां पर्दे के अदबकायदे निबाहने हींगे, रानी बनकर जाने कैसा व्यवहार करना होगा।

राजमाता कुछ दिन पहले ही रियासत में जा चुकी थीं। राजा साहब और संतोष के पह्नुंचने की तारीख निशिचत थी और उस दिन उनके ख्वागत के लिये राज-महल के सामने रियासत के स्कूल के लड़कों और प्रजा के एकत्र होने की बात थी।

राजा साहब से संतोष से बात की-_"कहणा, इतने लोग भीड़-भड़कका करके गुद परेशान होंगे और हमें भी परेशान करेंगे। इससे क्या फायदा होगा। हम दो दिन पहले ही चले जाएं तो क्या हर्ज !"

संतोष राजा साहब की आड्म्बरहीन सादगी पर और भी निछ्छावर हो गई । 'न' कहना तो वह जानती ही न थी।

राजा साहब और संतोष बहुत बड़ी 'श़िवरलेट' गाड़ी में खूब तेजी से लखनऊ से बह्त्तर मीत दूर जगनपुर की ओर चले जा रहे थे। पक्की सड़क पर पचपन मील एक घंटे में चले जाने के बाद मोटर कच्ची सड़क पर चलने लगी। मोटर के पीछे धूल की ऐसी घटा उठ रही थी कि उसके बीच से कुछ दिखायी नहीं दे सकता था। गाड़ी के धीमे चलने पर भी ऐसे हिचकोले लगते थे कि शरीर उछल-उछ्छल जाता।

सूयfस्त का समय हो रहा था। ढाक फूल कर जंगल लाल हो रहे थे । कहींकहीं सरसों के फूले हुये खेत आा जाते थे । संतोष आंखें फैलाकर इन नयी चीजों को देख रही थी। सड़क के किनारे टेढ़ी-मेढ़ी कच्ची दीवारों और फूस के छप्परों से छाये गांव दिखाई दे जाते थे । कहीं फूस और उपलों के स्तूप । गांव के समीप से जाते समय गोबर की अथवा दूसरी दुर्गन्ध गाड़ी के बन्द शीझों के भीतर भी आ जाती थी। मोटर को देखने के कौतूहल में नंगे बच्चे-लड़के और लड़कियां, सूखे-सूखे, काले हाथ-पांव और फूले हुये पेट लिये रास्ते के दोनों ओर आ खड़े होते थे। संतोष को उस

ओर देखते देख कर राजा साहत्र ने धीमे से कहा-"यह है हमारे गांव की शोभा !" और फिर कुछ सोच कर बोले, "ओर इन्हीं गांवों की पिदावार पर शहरों की सब शोभा और ठाठ हैलयह गाड़ी भी, जिस में बैठे हम इन के पास से गुजरते हुये अपनी नाक दबा रहे हैं ।"

संतोष लजा गई। नाक पर रक्वा रुमाल हटा लिया। उस ने भ्रद्वा से फेली हुई आंखों से राजा साहब के चिन्तित चेहरे की ओर देखा और सोचा, कितने विचारवान हैं ये !

मोटर रिय।सत में राजमहल के सामने पहुंच गई । अभी अंधेरा घना नहीं हो पाया था। मोटर को देखते ही खलबली मच गई । राजा साहब उस हलचल की उपेक्षा कर संतोष को साथ ले भीतर चले गये ।

सुबह संतोष की नींद जल्दी ही खुल गई। राजा साहब के कमरे महल की तीसरी मंजिल पर थे । नींद खुलते ही संतोष के कान में पहला शब्द पड़ा कोयल की फूक का। उस का मन यों भी प्रफुल्ल था। अपने घर, अवने राज में, अपनी प्रजा का आदर पाने के लिये आने की भावना मन में थी। उठते ही कोयल की कूक कान में पड़ने से उस के ओठों पर मुस्कान आ गई । बिना आहट किये वह पलंग से उठी और प्राकृतिक शोभा की झलक पाने के लिये खिड़की की ओर चली गई।

संतोष को अचानक एक और शब्द सुनाई दिया-किसी के पीड़ा में चिल्लाने का आर्तनाद। एक सिह्रन-सी अनुभव हुई। उस की नजर महल के नीचे सिमिट आई। बाई ओर महल के साथ खिचे छोटे से अहाते की कार्रवाई ऊनर से दिखाई दे रही धी। पीड़ा में चिल्लाने की यह आवाज वहीं से आ रही थी।

संतोष ने सांस रोक कर उस ओर देखा और फिर ध्यान से देखा कि कई आदमी विचित्र वीड़ित अवस्या में झुके हुये, अवनी टांगों के नीचे से बाहें निकाल कर अपने झुके हुये सिर में से कानों को पकड़े मुर्गे बने हुये थे । आसस-पास कमर में चपरासियों जसी पेटियां बांधे कुछ लोग खड़े थे। जमीन पर गिर पड़े एक चपरासी डंडे से मार रहा था और मार साने वाला आदमी गला फाड़ कर दया के लिये चिल्ला रहा था।

संतोष कांप उठी। अधीर होकर पुकार उठी-"देखिये ! देखिये !" वह राजा साहब के पलंग की ओर झपटी।

राजा साहब की नींद टूट चुकी थी। वे उठ कर अंखें मल रहे थे । संतोष की पुकार सुनकर वे चींके आर उसकी ओर देखा । उसे खिड़की की ओर से आते देख ओर सुवह के सन्नाटे में नीचे से आती चिल्लाहट सुनकर उनका विस्मय का भाव

जाता रहा। स्थिति समझ कर उन्होंने कहा-
"करुणा, उधर नीचे कचहरी की तरफ मत देखो! यह सब तो रियासतों में होता ही है ।"
"वहां नीचे .. "संतोष की सांस रुक रही थी। बोल नहीं पा रही थी।
"हां-हां, में समझता हूं। शायद इस जलसे-वलसे की वसूली की बात होगी या या लगान नहीं दे पाये होंगे। तुम उधर मत देखो। करुणा, यह तो होगा ही ।" स्नेह से राजा साहब ने समझाया।
"पर आप तो दया $\cdots$ " संतोष ने हांफते हुए कहना चाहा ।
"'हां, पर इन बातों में दया की गुंजाइश कहां है। इसी व्यवस्था पर तो हमारा अस्तित्व है। शहद खाना है तो मकिखयों से छोनना ही पड़ेगा। करुणा, दया कर सकने का साधन भी तो इसी से आता है .."

संतोष सिर पकड़ कर फर्शा पर बंठ गयी । $\cdots$ यह सब शायद उसके रियासत में आने की खुझी मनाने के लिये हो रहा है !

राजा साहब ने फिर स्नेह से पुकारा-"करुणा!"
यह सम्बोधन सुनकर संतोष का मन चहा कि अपना सिर फर्ञा पर पटक दे ।

## भगवान के पिता के दर्ईन

ब्रह्मज्ञान ओर ब्रह्मत्व की प्राष्ति के लिए पुण्य-सलिला गंगा और यमुना के संगम पर एक बहुत बड़े वाजिश्रवा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। ऐसा विराट यज्ञ पहले कभी हुआए-सम्भवतः नहीं हुआा होगा। यज्ञ में देशा-देशान्तर के तपोवनों से महीष, योगी और ब्रह्मवेत्ता आये थे । उन लोगों ने यज्ञ-कुंड में जो, तिल, सुगत्धित पदार्थों, घी और बलि की असंख्य अहुतियां डालीं। इन आहुतियों से यज्ञ-कुंड से इतनी ऊंची अनिन-शिखायें उठीं कि तपोवन के ऊंचे से ऊंचे वृक्षों की चोटियों के पत्ते भी झुलस गये। यज्ञ-कुंड से उठे पवित्र धुएं ने एक पक्ष तक पुण्यालैमाओं के लिए पृथ्वी से ख्वर्ग तक सदेह जाने का मार्ग बना दिया था। वातावरण कई़ योजन तक यज्ञ की पवित्र सुगन्धि से भरा रहा।

अयोध्या, मिथिलापुरी, अंग-देशा आदि देशों के धमर्मा राजाओं ने ॠपियों के सत्कार के लिये व्यंजनों की अपार भेटें भेजीं और सहस्त्रों दुधारु गोएं दान दीं। यह ध्यंजन और उत्तम दूध से बनी पायस इतने प्रचुर थे कि ॠपियों, अतिथियों और सहसत्रों आश्रमवासियों के उपयोग से भी समाप्त न होकर योजनों तक बनों में फेल गए थे । तपोवन के मृग और पक्षी भी फल, मूल और दाना-दुनका चुगना छोड़कए व्यंजनों और खीर से ही निर्वाह करने लगे और कई दिन बाद जब उन्हें फिर घास, पत्ते और दाने का उपयोग करना पड़ा तो जीवों के दांतों औरह चोंचों में कष्ट होने लगा।

परन्तु ज्ञानी चहुषि इस प्रचुरता में भी निर्fलप्त रह कर ब्रह्मजान और ब्रह्मत्व की प्राष्ति की चर्चा में ही लीन रहे। यज्ञ के धूम से सुवासित वातावरण में, वृक्षों के नीचे ओर पर्ण-कुटियों में दास-दासी ज्ञान-चर्च से थके हुए ॠषियों के अंग दबाते रहते । तर्क से उनका गला सूख जाने पच सोमरस में भरे कमंडल उन के सामने प्रस्तुत कण

देते और ॠृि ज्ञान-चर्चा में लीन रहते । चर्चा का विपय यही था कि इन्द्रियों और मन की अनुभूति से परे, सूक्ष्म ब्रह्म ओर ब्रह्मत्व की प्राप्ति का भ्रेयसकर मार्ग क्या है ? मोक्ष अथवा ब्रह्मत्व एक ही है अथवा उन में भेद है ? ब्रह्मत्व और मोक्ष की प्राष्ति के लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग, राजयोग, हठयोग और भक्तियोग में से कौन श्रेष्ठ है ? ज्ञान का मार्ग तप है अथवा चितन है ? निर्गुणन्रह्म के गुणों का चिन्तन विरोधाट्मक है अथवा नहीं ? ऐसे ही अनेक पारलोकिक, अध्यातिमक ओर अादिदेविक प्रशनों पर चर्च होती रहती थी।

कईयय ऋषि के पुत्र महीष विभांडक ऐसी ज्ञान-चर्च और शास्तर्थर्थों को कभी वृक्ष्रों के नीचे और कभी पर्णकुटियों में सुनते रहे । बोल-बोल कर ॠषियों के गले बैठ गये परन्तु सर्वसम्मत सत्य का निर्णय न हो पाया। ऋषियों ने बच और कवाथों का सेवन कर फिर ज्ञान-चर्च अारम्भ की।महीष विभांडक इस ज्ञान-चर्च से उपराम हो गये । वे इस परिणाम पर पहुंचे कि इन सब ज्ञानियों के ज्ञान का साधन पंच-तत्वों से बने शरीर और मसित्ति की अनुभूतियां और कत्पनाएं ही हैं। वाणी तो स्थूल रारीर की क्रिया है, शारीर का धर्म है। उस से अपाधिव सूक्ष्मता की प्रावित केसे हो सकती है ! इसलिये ज्ञान की चर्च वयर्थ है। सूक्ष्म ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग तप द्वारा ब्रह्म का ध्यान और व्रह्म में लीनता का अग्रह ही हो सकता है ।

महरि विभांडक ने योवन में अपने पिता करयय ॠषि से ज्ञान प्राप्त किया था। संयम से अश्रम का गृहस्थ जीवन बिता कर और एक पुत्र प्राप्त कर वे तप में लीन हो गये थे । छृष-पत्नी वंश की रक्षा के लिये एक संतान प्रसव कर शरीर छोड़ चुकी यो। महाष विभांडक वृद्धावस्था में अनुभव कर रहे ये कि तप के लिये उपयुक्त समय युवावस्था ही थी। वृद्धावस्था में शरीर शिथिल हो जाने पर तप में उग्रता सम्भव नहीं हो सकती। उन्होंने और भी सोचा-स्थूल शरीर की रक्षा की चिन्ता करना ऐसी ही प्रवंचना है, जसे जल निकालने के लिये कुआं खोदते समय कुयें में फिर मिट्टी डालते जाना ।

महीं विभांडक ने सोचा, मनुष्य स्वयं जो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, उसे पुत्र द्वारा प्राट्त करने की आशा रखता है इसलिये शाएत्र में कहा है —'अाहमावं पुत्र:'। उन्होंने निइचय किया कि तव द्वारा ब्रह्म की प्राषित का लक्ष्य उन के जीवन में अपूर्ण रह गया परश्तु उन का किरोर पुत्र योवन की शक्ति से उस लक्ष्य को पा सकेगा।

अपने किझोर पुत्र के लिये तप द्वारा व्रह्म की प्राष्ति का लक्ष्य निध्धारित कर कर महीव विभांडक ने अनुभव किया कि अब 'भारद्वाज आश्रम' उस के उपयुक्त स्थान

न होगा। अश्रम में निरंतर चलने वाली ज्ञान-चर्च किशोर कुमार में ज्ञान-अभिव्यकित का अहंकार ही उत्पन्न करेगी। अाश्रम के तापस नियमों में भी मुनि-कन्याओं का संग किशोर कुमार में शारीर-धर्म को जगायेगा। यह प्रवृत्ति ही तो प्रकृति की वह्ट शक्ति है जो आत्मा का बन्वन बन कर उसे ब्रह्म की ओर उड़ जाने से रोके रहती है। इस विचार से महीवि विभांडक भारद्वाज अश्रम छोड़ अपने किइोर पुग्र को लेकर उत्तरारण्य की ओोर चले गये। वहां एकान्त में अपना आएँ्रम बनां कर उन्होंने किशोर पुत्र को व्रह्म-ध्यान के तप में लगा दिया।

किशोर मुनि को संग-दोष द्वारा आसकित के प्रभाव से बचाये रखने के लिये महीव विभांडक ने इस आरश्रम के लिये राजाओं द्वारा भेजे हुये दास-दासियों और सैकड़ों गौओं में से केवल वृद्ध दासों और नया दूध देने वाली गोओं को ही रख कर शोप सब को फिर दान कर दिया। गौओं के बछड़े बड़े हो जाने पर और फिर दूध दे सकने के लिये गोओं के सन्तान की कामना करने पर ऋषि उन्हें दूसरे तपस्वियों और दीनों को दान कर देते थे । इस प्रकार सांसाfिकता के सभी प्रसंगों को अपने आश्रम से ट्र रखते थे ।

उत्तरारण्य के एकान्त आाः्रम में तप करते विमांडक-पुत्र किशोर मुनि का शारीर, ब्रह्मचर्य के अक्षय वर्चस्व से, असाधारण हूप से बढ़ने लगा । उन का शरीर देवदारु वृक्ष की तरह ऊंचा, वक्षस्यल पर्वत की विशाल शिला की तरह चोड़ा और बांहें साल के पेड़ की डालों की तरह हो गईं। ऋपि पुत्र के चेहरे पर अंखें टिक नहीं पाती थीं। महर्व विभांडक अपने पुत्र को देख कर संतोष अनुभव करते थे । वे सोचते कि मनुषयों के वासना से जर्जर, दुर्बल शारीर सूक्ष्म ब्रह्म की प्राणित के योग्य तप नहीं कर सकते। मेरे पुत्र का देवोपम, अक्ष्य रारीर ही उस तप को पूरा करने में समर्थ होगा। उन्हें चिन्ता भी होती कि ऐसे दर्शानीय योवन की शोभा के लिये अनेक संकट भी आ सकते हैं। उन के अाश्रम में दासियों ओर मुनि-कन्याओं के योवन-लोलुप नेत्रों का भय नहीं था परन्तु निर्जन बन में भी कभी कोई देवकन्या, किन्नरी, यक्षिणी अथवा अव्सरा तो आ ही सकती थी। दूसरों के तप से ईर्ष्या करने वाले ड्न्द्र की कई कहानियों आश्रमों में प्रचलित थीं। इन्द्र जब कभी किसी ॠषि के उग्र तप का समाचार पाते थे तो स्वर्ग से अप्सरायें भेज कर उन का तप भंग करा देते थे। मर्हाव विभांडक का मन अपने युत्रा पुत्र के तप आर वर्चस्व को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये चिन्तित रहने लगा।

ऐसी ही चिन्ता में महीि विभांडक एक दिन बन में धूम रहे थे कि उन्हें सिह द्वारा मारे गये एक बड़े भारी गैंडे का सींग पड़ा हुआ दिखायी दिया । उस सींग के

कारण गंडे का भयानक जान पड़ने वाला रूप भी उनकी कल्पना में जाग उठा। अचानक महीव को अपनी चिन्ता का उपाय सूझ गया। महरिष गैंडे के सींग को उठाकर अशश्रम में ले लाये । अपने पुत्र को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया-"पुत्र, अपनी तपस्या को उग्र करने के लिए तुम यह श्रंग भी अपनी जटा में धारण कर लो।" आज्ञाकारी, तपस्वी और बलवान पुत्र के लिए यह बोझ और कष्ट कोई बड़ी बात नहीं थी। युवा पुत्र ने गैंडे का बड़ा सींग जटा में धारण कर लिया ।

विभांडक के तपस्वी पुत्र के अक्षुण्ण तप की कीfि देशा-देशान्तरों में फैल गई कि उग्र तप के प्रभाव से उनके माथे पर सींग निकल आया है । युवा मुनि का नाम भी


उस समय, म्रेतायुग में महृाराज दश़रथ अयोध्या में राज करते-करते अयु के चौथे पहर में आ पतुंचे थे । महाराज दशारथ का प्रताप अखंड था। देवता भी उनकी सेवा करने का अवसर पाना अहोभाग्य समझते थे । पृथ्ती पर उन्हें किसी से भी भय नहीं था इसलिए वे युवावस्था में राजाओं के योग्य भोगों में लीन रहे । महाराज अपनी रानियों को भोग-विलास का नहीं, केवल गृहस्थ धर्म-पालन और पुत्र-प्रावित का साधन समझते थे इसलिये अपनी तीनों साधव्वी रानियों की ओर उनका ध्यान कम ही गया था। योवन में उन्हें पुग्र का ह्यान अया ही नहीं। वृद्वावस्था में जब यह चिन्ता हुई तो उनमें सामथ्य न थी। महाराज ने अइवमेध और गो-मेध आदि यज्यों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके पुत्र पाने की चेष्टा की परन्तु असफल ही रहे । महाराज दशरथ के पुत्र प्राध्ति के लिए असमर्थ और क्लीव हो जाने की बात सभी ओर फिल गई इसीलिये जब परझुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय-वंश से हीन कर देने का प्रण करके सभी क्षत्रियों को समाप्त करना शुरू किया तो उन्होंने विदेह जनक को, जो जन्म से कलीव थे और दशारथ को जो विलास की अधिकता से क्लीव हो गये थे, वंश-उत्वत्ति में असमर्थ समझ कर छोड़ दिया था।

महाराज दशारथ के मंत्री ब्रह्मरि वशिष्ट और व्यवहार-कुझल नृषि जावाली ने विचार कर महाराज को परामर्श दिया-"महाराज, जिस वस्तु का जो उपाय है वही करना चाहिये। पुत्रम्राष्ति के लिए एकमात्र उपाय पुत्रेष्ट-यज्ञ है। वही अपको करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूर्व-पुरुषों ने भी ऐसा ही किया था। ॠववेद के कन्या-विकर्ण सूक्त में भी ऐसा ही उपदेशा है।"

ग्रृषियों औँर ज्ञानियों ने मह्राराज की तीनों साधनी, पतिपरायण रानियोंकीशत्या, केकेयी और सुfमत्रा को भी समझाया । पुत्र की कामना तीनों ही रानियों

को थी। महाराज की अवस्या उनके सामने यी ही। उन्हें पुत्रेष्टि-यज्ञ में योग देने के लिये अनुमति देनी ही पड़ी।

इक्षाकु-वंश और अयोध्या के राज्य की रक्षा पुत्रेष्टि-यज्ञ द्वारा महाराज दशरय के लिये उत्तराधिकारी प्राधन करने से ही हो सकती थी। महाराज दशारथ, व्रह्माँ वशिष्ठ, वामदेव और मुनि जावाली चिन्ता करने लगे कि पुन्रेष्टि-यज्त के उध्वर्यु या होता के रूव में किस समर्थ ज्ञानी को अामंत्रित किया जाये ? कइयय-पुत्र विभांडक के पुत्र भ्रूंगी के अखंड योवन और वर्चस्व की कीनि भी अयोध्या में पनुंच चुकी थी । जन-साधारण में ऐसी भी किवदन्ती फेली हुई थी कि अमनुुपिक संयम ओर ब्रह्मचर्य निबहने वाले भ्रृंगी कृि मनुष्य नहीं वरन् किसी अमानुषिक योनि से हैं, तभी तो वे ऐसा संयम निबाह्र सके हैं और इसीलिये उनके माधे पर सींग उग अया है । कोई उन्हें 厔पि पिता और मृती माता की संतान भी बताते थे परन्तु ब्रह्मर्वि वशिष्ट अपने ज्ञान-बल से जानते थे कि ₹धि विभांडक ने अपने युवा पुन्र के माथे पर सींग क्यों बांध दिया है। ॠपि श्रुंगी मनुष्ग ही हैं परन्तु प्रइन था कि श्रृंगी ॠपि को पुन्रेटिडयज्ञ सम्भन्न करने के लिए अयोध्या कंसे लाया जाय ? विभांडक अपने पुन्र पर कड़ी दृष्टि रखते थे। उनसे प्रार्थना करने पर वे भ्रृंगी को नगर में भेजकर उनका तप भंग होने की अनुमति कभी न देते। महाराज दशरय, वशिष्ट और जावाली इसी चिन्ता में वुल जा रहें थे ।

भृं गी मृपि को सदा सींग धारण किये रहने का अभ्यास हो जाने पर विभांडक ॠटि को इस बात का भी भय न रहा कि उत्तरारण्य में भटक आने वाली कोई देव कन्या, किन्नरी, यक्षिणी अथवा अप्सरा श्रृं गी के योवन से अर्कीत होकर युवा तपस्वो को पय-भ्रण्ट कर देगी। उनके मन में तीर्याटन करने की भी इच्छा थी। एक ही स्थान पर बाहर वर्ष से भी अधिक रहते-रहते मन भी उचाट हो गया था। वे पुत्र को सुरक्षित समझ कर खूब टूध देने वाली बहुत-सी गौओं की व्यवस्या कर तोर्थ-यात्रा के लिये चले गये ।

ब्रह्मज़ानी वशिट्ड को विभांडक के तीर्थटन के लिए जाने का समाचार मिला तो उन्होंने चतुर सारथी सुमन्त को अनेक संनिकों और दूसरी सवारियों के साथ भ्रृंगी ॠदि को लिवा लतने के लिये भेज दिया।

सारथी सुमन्त शृंगी ॠषि को अयोध्या ले आये । राज-महलों में पुन्रेषिड यज्ञ के लिये सज्र सुविधाएं और समारोह प्रस्तुत था परन्तु वासना से मूलतः अपरिचित युवा ॠपि का ध्यान न संगीत की ओर जाता, न सुगन्वों की ओर, न व्यंजनों की और न

नारियों और रानियों के लोल-लास्य की ओर ही। वे इन वसतुओं से खिन्न होकर मुंह मोड़ लेते । उनकी अवस्था ऐसी ही थी जसे बन से जबरदस्ती बांध कर लाये गये जीव की आराम्भ में होती है। महारानी कीशाल्या, केकेयी और सुमित्रा के उनसे पुन्रेणिट-यज्ञ में कृषा पाने के प्रयत्न व्यर्थ रह गये और उनकी कामना अपूर्ण ही रही।

व्रह्मज्जानी वशिष्ठ ने रानियों को उपदेश दिया-हे कुल का हित चाहने वाली, पति की आज्ञाकारिणी, सुलक्षणा देवियो! संतान देने की सामर्थर्य से पूर्ण यह युवा ॠषि किसी भी प्रकार की इच्छा और रस की अनुभूति से अपरिचित है। उसकी जान और कर्म की इन्द्रियां अनुपयोग से जड़ और अनुभूति-शून्य हैं। उसकी इच्छा करने की शक्ति को सचेत करने के लिये उसके परिचय के मार्ग से ही आर्म्भ करना चाहिए । वह सदा गौओं के दूध और रामदाने की खीर का ही आहार करता रहा है। उसे पहले सुख्वाद्न और सुवासित खीर खिलाकर उसकी रसना को जागृत करो। एक रस हूसरे रस को और एक इच्छा दूसरी इच्छा को जगाती है । इसी मार्ग से कुछ समय तक उसकी सेवा करने से तुम्हारी कामना सफल होगी।"

पति और आवत पुरुषों का आदर करने वाली महाराज दयरथ की तीनों सुलक्षणा रानियों ने उत्तम खीर अपने हाथों से पका कर सोने के रन्न-जटित पात्रों में श्रृंगी ॠदि के सामने रखी । श्रृंगी ॠृि खीर का आहार अाश्रम में भी करते ही थे परन्तु राजमहल के दुर्लभ द्रव्यों से और चतुर रानियों के हाथ से बनी खीर में और ही रस था । भ्रृंगी इस खीर को चटकारा ले-लेकर खाने लगे। रस की अनुभूति से रसना जागी। इसके साय ही दूसरी अनुभूतियां भी जागने लगीं । उन्हें संसार में औय बहुत दिखाई देने लगा। इस प्रकार एक बसन्त ऋतु तक चतुर रानियों के निरन्तर सेवा करते रहने से श्रृंगी को रानियों के कामना से कातर नेत्रों में पुत्र की इच्छा भी दिखाई देने लगी। रानियों की इच्छा से द्रवित होकर 干हिष पुत्रेष्ट-यज्ञ में सहयोग देने की इच्छा भी अनुभव करने लगे ।

बड़ी और अनुभवी होने के कारण महारानी कौशल्या की कामना सब से पहले पूर्ण हुई । फिर रानी केकेयी की ओर फिर रानी सुमित्रा की । आयु कम होने के कारण ॠषि का सुमित्रा पर विशोष अनुग्रह हुआा और उन्हें लक्ष्मण और शत्रुधन दो पुग्र प्राप्त हुए।

इक्ष्वाकु-कुल की रक्षा का उपाय हो जाने पर और प्रयोजन शोष न रहने से ब्रह्माष वशिष्ट ने श्रृंगी ॠदि को फिर उनके आश्रम में भिजवा दिया। जब श्रृंगी ॠषि अयोध्या में पुन्रेष्टि-यज्ञ का विधान निबाह रहे थे, महीष विभांडक तीर्थाटन से

उत्त राऱप्प में लौट आाये थे । आगम के रक्षक बुढ़े दासों से उन्में श्रृंगी के अयोध्या ले जाये जाने का समाचार मिला तो वे बहुत खिन्न हुए। समझ गये फि यह सन्व हूप्यर्यल् बूढ़े वशिष्ठ का कुचक है। वह किसी का व्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना सह ही नहीं सकता। महामुनी विशवामित्र के उग्र तप द्वारा दूसरी सृष्टि रचने की सामधर्य पा लेने पर भी वशिष्ट ने उनका व्रह्माप-पद स्वीकार नहीं किया, उन्हें राजर्षि ही बनाये रखा। मन-ही-मन यह भी अनुभव किया कि सांसारिक छल से अपरिरित पुत्र को अकेले छोड़ कर जाना उनकी ही भूल थी पर श्रृंगी के प्रति भी उनका मन विरकत हो गया। पुत्र के तप के पय से fगर जाने के कारण उसकी प्रताड़ना कर उन्होंने कहा-"हे तपोभ्रष्ट, परम पद तुझे प्राप्त नहीं हो सकता । तू आश्रम की गोवें चराने योग्य ही है, जा वही कर ! "

लगभग बारह-बारह वर्ष के तीन युग का समय और बीत गया। इक्ष्वाकु कुलसूर्य भगवान् राम, रावण का संहार कर पृध्वी को पाप के बोझ्झ से मुक्त कर अयोध्या लोट चुके थे। महीवि वशिष्ठ ने शुभ घड़ी और नक्षत्र देखकर उनके राज्यतिलक की तिथि की घोषणा कर दी थी। देशा-देशान्तर से धर्मप्राण नागरिक और तवोवन से ऋषिवृन्द गुभ पर्व पर पृथ्वी पर अवतार धारण किये भगवान के दर्शनों के पुणयलाभ के लिये अयोध्या नगरी की ओर चले अा रहे थे । उत्तर देश से आने वाले ऐसे ही
 में आा टिका था।

महाष को उदासीन ओर निरिचन्त बैठा देखकर यात्री ॠषियों ने आइचर्य प्रकट किया-"क्या र्दषिवर ने नहीं सुना कि भगवान ने पृथवी पर अवतार धारण किया है। देशा-देशान्तर से लोक-समाज, ॠदि, तपस्वी और देवता भी सशरीर भगवान के दर्शनों के लिये अयोध्या जा रहे हैं। क्या आव भगवान के साक्षांकार का पुण्य लाभ नहीं करेंगे ? ऐसे पुण्य लाभ का अवसर तो युगों में कहीं एक बार आता है !"

इस चेतावनी से विभांडक उपेक्षा से जाग और छृियों के दल के साथ यात्रा करने के लिये अपना कमण्डल और मृगचर्म बांधने लगे। उसी समय श्रृंगी बन से लौट आये ये । पिता की यात्रा की तंयारी करते देख कर श्टंगी ने पूछ्छा-"पिता जी, क्या फिर तीर्थाटन के लिये जाने का संकल्प है ?"

महीष ने अपने काम से आंख उठाये बिना हौ उत्तर दिया कि पृथ्वी पर भगवान ने नर-शरीर धारण किया है। उन्हीं के दर्शंन के लिये यात्री-क्कीषियों के साथ वे भी अयोध्या जा रहे हैं।

玩गी ॠधि के मन में अयोध्या की पुरानी स्मृति जाग उठो-"हमें भी साथ ले चनिगेगा, निताजी ! " उन्होंने प्रार्थना की।
"तू तवोभ्रष्ट है, नू भगवान के दशंन क्या फश्रेा ? " किता ने वित्षिणा से उत्त दे दिया।

विता के तिर天कार से अनुत्साहित होकर ग्रुंगी केवल इतना ही कह पाये"अयोध्या के राज-महलों में तो एक बार हम भी गये थे ।"

पुत्र की बात से महीवि विभांडक का कोध ऐसे चेत उठा, जसे फूंक मार देने से राख के नीचे सोई हुई चिनगारियं चमक उठती हैं परन्तु इन चमक उठी चिनगारियों के प्रकारा में उन्हें अचानक एक नया ज्ञान भी प्राप्त हुआा।

महीि विभांडक ने कमण्डल और मृगछाला को छोड़ अवना मस्तक पुत्र के चरणों में रख दिया और श्टृंगी को सम्बोधन कर बोले -'भगचान को पृथ्वी पर नर-चरीय देने वाले तुम्हें प्रणाम है ।

और फिर यात्रा के लिये ऋषियों के दल की ओर मुख कर उन्होंने पुकारा"ऋपिनृंदद, अप लोग भगवान के दर्शनों के लिये अयोध्या की यात्रा करें, हम तो यहीं भगवान के पिता के दर्शान कर रहे हैं ।"*

[^1]
## न कहने की बात

रविवार था। छः दिन रविवार की प्रतीक्षा में रहती हूं कि समय पर स्कूल जाने का झंझट नहीं होगा, आराम से विश्राम में दिन कटेगा पर रविवार आता है तो और भी भारी पड़ जाता है । छ: दिन तो काम पूरा करने की मजबूरी में शरीर घसिटता रहता है। रविवार को यह मजबूरी नहीं रहती तो शरीर हिलाना भी कठिन हो जाता है $\cdots$ सब कहती हैं कि मैं स्लिम हूं $\cdots$ खाक !

रविवार के दिन क्या करूं ओर पास-पड़ोस में बात भी करूं तो किसे से ? लड़कियां हैं, बारह-तेरह बरस की। वे या तो अपनी गुड़ियों के ब्याह की बातें कर सकती हैं या आंख्विचौनी के खेल में धमा-चोकड़ी मचा सकती हैं। उन का और मेरा साथ क्या ? या फिर दो-तीन बचचों की माताएं हैं। उन की नजरों में में लड़की हूं। बाइसवां लगा है पर विवाह तो नहीं हुआा। वे जब बात करेंगी, वेबी के दांत निकलने के कारण उस की कमजोरी की या पहिला या दूसरा बच्चा होने के अनुभवों के ब्योरे की। उम्र में उन के बराबर होने या पुस्तकों से इस विपय में उन से कुछ अधिक ही जानकारी होने पर भी मैं ये बातें सुनतीं अच्छी नहीं लगती क्योंकि में कुआंरी हूं; यह नहीं समझा जाना चाहिये कि ये सब बातें मुझे मालूम हैं। में क्या करूं ? एक ही उपाय है कि रविवार के दिन भाभी के मुन्ने को शोक से नहला-धुला कर प्यार से अपनी गोद में सुला लूं। उसे गोद में लेकर घूमने जाते भी झेंप लगती है; जो जानते नहीं, क्या समझेंगे; जो जानते हैं, जरा मुर्करा ही दें $\cdots$ ।

भैया तो रात तैयारी करके सोये थे । मुंह अंधेरे ही टिफन किरियर में खाना ओय थर्मस में चाय लेकर शिकार के लिये खान की जीप में चले गये । सूर्योदय के कुछ ही देर बाद घटा घिर आई थी। बादल चारों ओर से झुके पड़ रहे थे। भाभी चिन्ता में परेशान थीं, बार-बार आकर कह जातीं-"कससा बादल है; जरूर बरसेगा। लोट आते

तो अच्छा या। इन्हें शिकार की भी क्या लत्त है !"
रविवार के दिन मुन्ने को में संभाल लेती हूं तो भाभी हप्ते भर से उठा कर रकखा काम लेकर चौकी पर मशीन रखकर बैंठ जाती हैं, वैसे ही बैठ गई थीं। उन्हें बात करने की आदत कम है। लकड़ी में लगे घुन की तरह धीमे-धीमे काम में लगी रहती हैं। वे तो मुन्नॅ के लिये, भंटया के लिये और घर समेटने के लिये ही जीती हैं।

मैं मुन्ने को नहलाकर गोद में लिये बंठी थी। उसका कोमल-कोमल, सुखद, ऊธण, हल्का बोझ व्यारा लग रहा या। बेबी पाउडर से मिली उसके शरीर की दूधिया-सी सुगन्ध‥।

भारी-भारी बून्दें टीन की छत पर ठक-ठक पड़ने लगीं और आंधी के झोंके आने लगे । भाभी ने आकर झांका—"सो गया ? $\cdots$ इस वेईमान को बस गोद में ही चैन आता है । पलने में रबड़ बिछा कर डाल दे, खामुखा कपड़े खराब कर देगा।"

मुन्ना ऐसा कर देता है तो मुझे अच्छा लगता है-पर ऐसी अजीब बात क्या कही जाती है ! "अभी लिटा देती हूं," उत्तर दिया ।

भाभी ने फिर चिन्ता प्रकट की—"बारिशा तो जोर से आा गई। बड़े वेपरवाह हैं। बादल चढ़ आया था तो लौट आते $\cdots$. यह भी क्या झक है ।" भाभी इन चिन्ताओं में जैसे जीवन के बोझ को अनुभव ही नहीं कर पातीं। दरवाजा बन्द करते हुए भाभी ने कहा, "हृवा तेज है । तू अब उठ, नहा-धो ले न !"
"अभी उठती हूं ।"
भाभी अपनी मझीन की ओर चली गईं।
साथ के कमरे से मशीन की घरघराहट आ रही थी ओौग वंगले की टीन की छत से वर्पई की घनघनाहट। थोड़ी देर में मशीन की आवाज वर्षा में डूब गई । मैं मुन्ने के शरीर पर हाथ रखे, गोद में उसके शरीर को अनुभव करती बैठी सोच रही थी, उठकर नहा लूं $\cdots$

कमरे के बन्द दरवाजे पर खटखटाने की आहट हुई । किवाड़ों के शीरो धुंधले होने के कारण जान न सकी कौन है । हैरान भी थी-इस वर्षा में यह कौन ? नौकरा को पुकारती तो मुन्ना उठ जाता। खीझ आई पर उठना पड़ा। पलना तय्यार था। मुन्ने को लिटाकर किवाड़ खोले ।

बहुत विस्मय हुआ, इतनी वर्षा में सत्री ! बोराल जीजी, दस्तूर साहिब की बहिन थीं ।
"आइये, आाइये ! $\cdots$ क्या बात है ? इस वर्षा में !" पानी भरी हवा के झोंके ने

हम दोनों को भीतर बकेल दिया ।
बोराल जीजी—हम लोग दस्तूर साहब को बहिन को जीजी, या उनके सुसराल के नाम से ‘बोराल’ जीजी पुकारते हैं-पलने में सोये मुन्ने की ओर देख कर कहा"सो गया ?" मेरी वात उन्होंने सुनी ही नहीं। एक ओर पड़ी कुर्सी उठा लाईं और घीमे से पलने के पास रखकर कि खटका न हो, बैठ गई ।
"जीजी, इतनी वारिश में ?" मेने फिर पूछा ।
जीजी ने अपने आाप को संभाला-"वारिश ! हां, एकदम ही आा गई"•खयाल था मामूली वूंदा-वांदी होगी। सोचा, तुम घर पर होगी मिल आऊं।"
"हां, बड़ा अच्छा किया।" मेंने उनकी बात रखी, "में ख्युद आपके यहां शाम को जाने के लिये सोच रही थी।"
"इतने सवेरे ही सो गया ?" बोराल जीजी प्यानी आंसें मुन्ने पर गड़ाये पिघले से स्वर में फिर वोलीं ।

बात करने के लिये मैंने पूछा--"जीजी, आपकी साड़ी काफी भीग गई है दूसरी निकाल दूं ? $\cdots$ इसे फैला दूं ?"
"अरे नहीं, क्या है इतनी गरमी तो है।" जीजी ने स्वर दबाकर उत्तर दिया कि मुन्ना न चौंके। उनकी ांसें फिर मुन्ने को ओर घूम गई, "जाज बहुत रानेरे सो गया। जागता होता तो जरा खिलाती इसे । $\cdots$ हाय, कितना व्यारा लग रहा है !" जीजी चुपचाप मुन्ने की ओोर देखती रह गई ।

जीजी हमारे यहां मुन्ने के लिए अती हैं और किसी के लिए नहीं । इतनी वर्पर् में भी रह नहीं सकीं। उनकी आंांखें मुन्ने की ओर लग जाती हैं तो फिर हटती ही नहीं। ताई—अकाउन्टेंट साहब की मां-ने कई वार कहा है कि इस औरत को अप यहां न अने दिया करो। बच्चे को केसे देखती है $1 \cdots$ वांझ की नजर बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। बच्चे का कलेजा बहुत नरम होता है $\cdots$ पर कोई कसे रोक दे ! मेरा तो इतना जिगरा नहीं है ।

पड़ोसिनें और ताई जी जीजी की बाबत कितनी ही बातें कहा करती हैं। कहती हैं--स्वभाव की अच्छ्छी नहीं है। इसका मर्द इतना सीधा नेक आदमी है, अच्छी भली कमाई है पर इसे सुखाता ही नहीं । तब भी वह वेचारा महीने का दो सी रुपया भेज देता है। बाल-बच्चा कोई है नहीं । हो भी केसे ? सुसराल में रहे तब तो ! तभी तो ऐसी कटखनी हो गई है। जवानी में एक आदर्मी से इस का मन मिला हुआ था। उसने इसकी बड़ी बहन से शादी कर ली। जब कोई बात करेगी, अपनो बड़ी बहन

को कोसने लगेगी। कहेगी-डायन के छ: बचचे हैं $\cdots$ जसे उस ने इसी के बच्चे छीन लिये हों ! उससे बड़ी जलन है । मायका इसका सूरत में है। मां-जाप से भी लड़ी हुई है कि उन्होंने इसके मंगेतर से बड़ी की शादी क्यों कर दी ! भंया के यहां पड़ी रहती है। किसी के हरख-सोग से मतलब नहीं। बस बचचों को घूरा करती है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं पर मुझे तो जीजी पर बड़ी दया आती है।

जीजी हमारे यद्टां आई थीं। यों चुव बैठे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ बात तो करनी ही थी, पूछ लिया-"बोराल साहत्व तो अहमदाबाद में रहते हैं न ?"

जीजी के चेहरे का भाव बदल गया-"रहते हैं तो अपने को क्या !" जीजी ने रूखा सा उत्तर दिया और जसे मेरी बात से बचने के लिए मुन्ने की ओर भौर घूम गईं।

मेंने फिर साहस किया-"लोग कहते हैं, बोराल साहब स्वभाव के तो भले हैं। जीजी, क्या कुछ झगड़ा हो गया था ? $\cdots$ कभी किसी समय मूड में कोई ऐसी बात हो जाती है।"
"क्या मूड हो जायगा !" जीजी ने चिढ़ कर उत्तर दिया, "उन्हें तो ब्याह ही नहीं करना था । खामुखा जिन्दगी बरबाद की हमारी।"

में हैरान जीजी की ओंर देखती रह गई-न्या मतलब होगा ?
जीजी मेरी ओर घूम गई, जसे उत्तेजना में क्या कुछ कह डालना चाहती हों"सब मुझे ही कहते हैं, डाक्टर को दिसाओ, इलाज करवा लो। में तो जानती थी, कुछ होता तो मैं अपने में खराबी समझती। मेंने कहा, सब मुझे ही कहते हैं। गुस्से में जाकर डाकटर को दिखा दिया कि मुझे कोई क्यों कहे। मैंने कहा-यह क्यों नहीं जाते डाकटर के यहां ! पर वह डाक्टर के यहां क्या जायें ! कुछ हो तो इलाज भी हो ।"

मैं जीजी की तरफ देखती रह गई-क्या बात, क्या मतलब ? इतना हो समझा कि ऐसे मर्दो को कुछ आर कहते हैं, बोराज वही होंगे ।

जीजी आवेशा में कहती गई—"मुझे कहते हैं क्या भाई के बच्चे अपने बच्चे नहीं! अरे दूसरे का बच्चा अपनी कोख का बचचा हो सकता है ? $\cdots$ उससे क्या मेरी कोख फल जायगी ? मेरे साथ खामुखा शादी करके धोखा दिया। उसे शादी करनी ही नही चाहिये थी। मां-बाप की पसन्द थी। मैं कुछ बोली नहीं । सोचा, यह लोग जो कर रहे हैं ठीक ही करेंगे। अरे अपनी ही बड़ी बहिन ने दगा किया । उस अादमी से उसके छ: बच्चे हैं, नहीं तो मेरे ही होते।"

जीजी आवेश में फुफकार-सी छोड़ कर मुन्ने की ओर घूम गईं। जीजी की बात अच्छी नहीं लगी। मन में आया—बच्चे इनके नहीं हुये तो क्या! पति-पन्नी का

साय और प्यार भी तो कोई चीज होता है। मैंने कहा—"पर जीजी, कहते हैं, बोराल साहब अादमी तो बड़े भले हैं, तुम्हारा रुगाल भी करते हैं। मालूम नहीं कोई कह रहा था, यहां भी दो सी रुशया महीना भेज देते हैं। साय और व्यार भी तो कुछ होता हैं।"

जीजी उबल पड़ी-"अादमी ही नहीं है, भले क्या हैं ? क्या होता है व्यार ? प्यार क्या होता है ?"...अवना पेट छू कर मुन्ने की ओर बढ़ते हुए बोलीं—"यही नहीं हुआ तो प्यार क्या हुआा ? $\cdots$ यही तो है व्याय !"

में शरमाकर चुप रह गई। जीजी फिर व्यासी नजर से मुन्ने की ओर देख रही थीं। में अपने मन में सोच रही थी-बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं पर पति-पन्नी के प्यार का मतलब क्या केवल यही होता है ? $\cdots$ में बाईस की हो गई हूं, माता-पिता मेरे व्याह के लिए बहुत चिन्ता में है। उन्हें विइवास है कि मैं पढ़-लिख कर भी उनका निर्णय मानूंगी। में सोचती हूं, जो भी वर मिले, भला आदमी हो उसी को तन-मन से प्यार करूंगी। प्यार का मतलव क्या यही होता है ? में भी क्या व्यार के नाम से जीजी की तरह यही चाहती हूं ? बच्चे का मतलब तो $\cdots$ मेरी अंाें मुन्ने की ओर चली गईं।

हाय, प्यार और ब्याह का मतलबन $\cdots$ ?
शरम से मेरे कान झनझना उठे। फिर रुयाल आया-क्या कुआंरी लड़कियों को ऐसी वात कभी सोचनी चाहिए ? पर सभी जवान कुआंरी लड़कियां व्यार और व्याह की बात सोचती हैं $\cdots$ पर बच्चे तो अच्छे लगते हैं, ओर उनके बिना जीवन में क्या है !

मतलब तो वही है पर ऐसे कहा थोड़े ही जाता है !

## भगवान का खेल

मुझे अमला पर बहुत गुस्सा आा रहा था कि रात के साढ़े दस बज गये और अब तक घर नहीं लौटी ।

मेंने तांतिया के पिता जी से भी कई बार कहा-"हाय, मरी कहां रह गयी ? कहीं कोई एक्सिडेंट ही तो नहीं हो गया ?"

उन्होंने कहा—"कहां पता करें ? दफ्तर उसका बन्द हो गया होगा। फोन करने से भी जवाब नहीं मिलेगा। पुलिस को रपट करवा सकते हैं।"

पुलिस का नाम सुनकर मैं भी चुप रह गई। इनकी आजकल रात की ड्यूटी है। दस बजे ये भी चले गये ।

अमला की डेढ़ बरस की लड़की ने नींद लगने पर मां को याद किया। बच्ची मुझ़ से काफी हिली हुई है। दिन भर मेरे ही पास तो रहती है। मालूम है कि रात पड़े अमला लड़की को मुंह में बोतल देकर साथ लिटा लेती है । लड़की सो जाती है, बोतल गिर पड़ती है तो अमला बोतल लेकर उठ जाती है और काम-काज चोकावर्तन समेटती है ।

अमला बरसों से हमारी पड़ोसिन है । वह कभी देर तक रात में बाहर नहीं रही । विछले महीने एक रात को छोड़कर; जब कंचनबाई हाल में बिहार की बढढ़ में सहायता के लिये जलसा हुआ था और लोगों ने उससे नाचने के लिए बहुत कहा था। तब मुझ्ने भी साश ले गयी थी। 'किले' में छ: बजे शाम को दफ्तर से छुट्टी होती है तो वह बछड़े के लिए हड़काई हुई गैया की तरह दोड़ती सीधी घर आती है। आकर बचची को छाती से लगा लेती है। तोतली बोली में उससे दो-चार बातें करती है, दो-चार बातें मुझसे करती है ओर अपने घर के काम में लग जाती है।

अमला तीन बरस से हमारे पड़ोस में है। वह खोली बसन्त वाडेकर ने अपने

व्याह के बाद किराये पर ली थी। बसन्त रेल में गार्ड की नीकरी पर भर्ती हुआ था। तनख्वाह अभी सब मिलाकर सौ ही मिलती यी। अमला ने तभी टाड़प का काम सीखना शुरू कर दिया था। मुझ्ञसे कहती यी-"'क्ल म में पढ़ती थी तो खामुखा डांस सीखने का शोक था। हम गरीबों को डांस से क्या मतलब ! तभी टाइप करना सीख लिया होता तो काम तो आता। खाली पेट कोई क्या नाचे ? $\cdots$ किसके लिये नाचे ?"

रेल के एविसडेंट में बसन्त की मृत्यु हो गयी तो अमला के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वेचारी ने क्या देखा था अभी टुनिया का ! तीन महीने की बच्ची गोद में थी। लोगों ने समझाया, अपनी सास के यहां चली जा। उसने मुझे बताया"क्या चली जाऊं ? मेरे दो जेठ, एक देवर है । सभी की हालत पतली। चे लोग अपनी मां को ही नहीं झेल पाते । ग्रेचारी बुढ़िया आजज एक के यहां तो कल दूसरे के यहां । सभी उसे टालते रहते हैं तो मुझे ही क्या झेंलेंगे ? किसी तरह तीन महीने गुजर जायें । लड़की छ: महीने की हो जाये। इसे ऊार के टूध पर कर हूंगी और नीकरी कर लूंगी। मुझे बच्ची को सम्भालने में मदद दिये रहना।"

अमला बड़ी हिम्मत से और नेक-चलनी से ऐसे ही निबाहे जा रही है । उमर तो वेचारी की इकीस से क्या कम होगी, पर लगती है विलकुल सहत्र बरस की लड़की-सी। चेहरा भी वड़ा भोला-भाला, लड़कियों जसा है ।

अमला साढ़े दस बजे के लगभग आई तो सीचे हमारी खोली में आकर उसकी आंखों ने लड़की को ख़ोजा। उसे देखकर एक लम्बी सांस ली। पहले तो खड़ी रह गयी जससे होशा में न हो। रंग पुराने कागज की तरह् बिल्कुल पीला, अगखें फटी-फटी सी हो रही थीं।
"कहां थी अब तक ?" मेंने चिन्ता से पूछा ।
अमला सटकर मेरे पास बैठ गयी और मेरी आंखों में देख कर पूछने लगी"ताई, में जाग रही हूं ? देख तो ! मुझ़े चूंटी काटकर तो देख ! मुझसे बात कर!"

में डर गयी—हाय, इसे क्या हो गया? उसके कन्धे पर हाथ रखकर तसल्ली दी-"क्या हो गया है री तुझे ? कहां थी $\cdots$ क्या बात थी ?"

अमला ने मेरी गोद में सिर रख दिया और कांप-कांप कर फफक-फफक कर रोने लगी।

मिंने बहुत तसल्ली दी। वात पूछ्छी। कुछ सम्भली तो मेरे छोटे लड़के के साथ सोयी अपनी लड़की को उठाकर छाती से लगा कर रोने लगी। बार-बार कहे जा

रही थी $\cdots$ "में अभी जी रही हूं ? मरी नहीं ? ’;
पानी लाकर उसका मुंह धुलाया। एक व्याली चाय बंनांकर निलायी। सम्भली तो उसने बताया-
"बड़े बानू ने चार बजे लाकर रिपोर्ट दी कि मिनेलिग डाइरेक्टर ने आज शाम को ही मांगी है, खतम करके जाना होगा। उसमें साढ़े छ: बज गये ।
"दफ्तर से निकल कर 'बस-स्टेण्ड' पर अायी तो बड़ी लम्बी, दोहरी क्यू लगी हुई थी। सभी हैरान थे । शायद दो बसें फेल हो गयी थीं। में क्यू में खड़ी हुई थी। मेरे साथ ही एक आदमी आकर खड़ा हुआ। अाते ही जेसे पहचान कर बोला, नमस्ते बाई !"
'،मैंने तो पहचाना नहीं । नमझते कर दी। फिर बोला-"उस दिन कंचन बाई हाल में आवने बहुत अच्छा डांस किया। हमारे घर की लड़कियां भी गयी थीं। बहुत अच्छा डांस था। आाप तो कालिज में पढ़तो हैं न ?"
"•मेंने सोचा, कौन बात करे । कह दिया-हां ।
"वह बोला बस फेल हो गयी क्या ? बड़ी लम्बी क्यू है । आाप 'अो-टू' बस में जायेंगी ? टैक्सी कर रहा हूं। मुझे महिम जाना है । आपको रास्ते में जहां बोलेंगी छोड़ दूँगा ।"
"उसने इधर-उधर देखा और एक टैक्सी को बुला लिया ।
"मैंने सोचा, इतनी भीड़ के सामने क्या डर है । क्या नहीं, नहीं कहुं ? देर भी कितनी हो गयी थी। में टैक्सी में बैठ गयी। वह खुद भले आदमी की तरह आगे ड्राइवर के साथ बैठा। में पीछे अकेली थी।
'बबोरी बन्दर' से टैक्सी 'काफोर्ड मार्केट' की तरफ चली तो मेंने सोचा, बस तो इधर नहीं जाती। फिर सोचा, टैक्सी का रास्ता होगा। ताई तू जानती है, में टैक्सी में कभी काहे को बैठी! बस—एक बार मिन्नी के पिता जी असतताल से टैक्सी में लाये थे ।
"टैक्सी थाड़ो दूर गई थी । उस आदमी ने पीछे घूम कर पूछा-आप केडल रोड जायेंगी कि महिम ?"
"मिंने बताया—प्रभादेवी ।
"वह बोला—यहां अपना घर है रासते में । टै₹सी का किराया क्यों दें ? अपनी गाड़ी है, आपके घर छोड़ अायेंगे ।"
"मैं चुव रही। रास्ते में विक्टोरिया पार्क तो पहचाना फिर टैक्सी घूम गयी।

बड़े से बंगले के फाँटक में जाकंर रुकी। टैक्सी वाँले ने किराये की भी बात नहीं की ।
"उस अदमी ने मुझ्झ से कहा-एक मिनिट आइये, पानी-वानी कुछ पीजिये । लड़कियां मी आप से मिल लें। फिर आपके मकान पर पहुंचा देंगे ।"
"मैंने कहा—मुझे देर हो जायगी फिर कभी सही। मन ही मन में डरी भी।
"उसने फिर आग्रह किया-बस एक मिनिट! चलिए, यहां कमरे में बैठिये। में लढ़कियों से कह दूं ओरे ड्राइवर को बुला लूं ।" एक गाड़ी सामने खड़ी भी थी।
"'मुझे सन्देह हुआ पर सोचा—भई, क्या पता ? और फिर वहां आा गयी थी तो एकदम करती क्या! अनजान जगह थी। एक बार सोचा ऊपर न जाऊं पर कमरे में ओर बाहर फरक ही क्या था।
'/मुद्ने जीना दिखाकर वह बोला-बहिन जी, आप ही ऊपर चली चलिए जनाना ऊपर है।"
"सोचा ओर स्रित्रयां होंगी तो अच्छा ही है।
"ऊवर जाकर देखा, बहुत बड़ा कमरा था। लकड़ी के पार्टिशन पड़े थे । सत्री कोई भी नहीं थी ? सोफा-वोफा रखा था। मुझे वहां बैठाकर उस आदमी ने दरवाजा बन्द कर दिया ओर बोला—देखो, यहां घवराने की जरूरत नहीं । तुम तो नाचनेगाने वाली हो, तुम्हें क्या फिकर है। खाओ-पीओ। बोलो, क्या मंगा दें ?"
"मिने उसे डांटा-क्या बकता है ? पुलिस में दे दूंगी । मुझे अभी छोड़ कर आा, जहां से लाया है।
"बड़ी वेपरवाही से उसने कहा-यह रंग मत दिखाओ। हमारे मामले में बोलने की हिम्मत पुलिस को नहीं है। बहुत मिजाज दिखाओोगी तो जहां तुम्हारी जैसी बोसियों फॅक दी, वहां तुम्हें भी डाल देंगे। यहां चीखने-चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं । कोई सुन नहीं सकता।"
-मेरे अंग-अंग से पसीना छूटने लगा। मेंने गिड़गिड़ाकर कहा—में यहा नहीं ठहरूंगी, चाहे मुझे मार डालो । मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची तड़प रही होगी। दस घंटे हो गये उसे छोड़े हुए ।"
"मैंने यह कहा तो उसकी भवें चढ़ गयीं। बच्ची! विस्मय से बोला-तुम तो कह रही थी कि कुआंरी हूं, कालिज में पढ़ती हूं ।"
"मैंने जवाब दिया—कालिज में पढ़ती हूं कहा था। कुआंरी कब कहा था ? मेरी बचची है हेढ़ बरस की। रो रही होगी। मुझे जाने दो, तुम्हारे पांव छूती हुं। भगवान तुम्हारा भला करेगा।
"यह कंसे ही सकता है-वह बोगा-इतना खर्च करके तुम्हें लाये हैं पर देखो, बच्ची की बात किसी से मत कहना नहीं तो हमें भी खा जायगा और तुसे भी मार डालेगा। विये होगा साला, क्या पता चलेग। उसे। बिल्कुल कच्ची, बच्चा-सी तो दीखती हो तुम । तुम्हारी उमर ही क्या है, खाया-विया करो। फिर कोन पूछेगा । तुम कहना, मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे कभी किसी ने नहीं छुआ। अच्छा बताओ, क्या खाओ-पिओगी ? चाय भिजवा दे कि कुछ और भी शोक करती हो।"
"‘मैने बहुत हाय-हाय खायी पर उसने कुछ नहीं सुना। मुझे छोड़कर चला गया। मुझे अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध और रोना भी अया। चाहे खिड़की से ही कूदकर मर जाऊं, यहां नहीं रहूंगी पर उस कमरे में गली में खुलने वाली खिड़की ही नहीं थी। चारों तरफ कमरे थे । सोचा आंचल से ही फांसी लगा लूं पर (गोद में बेसुध लेटी बच्ची को थपथपाकर उसने कहा) इस मरी का मुंह आंखों के सामने आा गया। इसकी आावाज कानों में अने लगी। 'अई! अई!' (मां ! मां ! ) सोच रही थी, हे भगवान, यह अच्छा खेल है इन लोगों का ।
"बड़ी देर बाद साथ के कमरे का दरवाजा ख़ला। हिन्दुस्तानियों जैसा महीन कुर्ता-घोती पहने एक आदमी सामने अाया। आते ही हिन्दुम्तानी में बोला-कहो जी, खुश तो हो! नजदीक अाया तो मैं हैरान—हमारी कम्ननी का मिनाजग डायरेकटर बंतोरिया साहब । दप्तर में तो हमेशा सूर्ड पहन कर अाता है पर मैंने पहचान लिया, अाखें लाल-लाल! मरे ने शाराब पी होगी।
"मैं एक दम खड़ी हो गयी। मेंने कहा-सर, यहां मुझे धोखे से ले आाये हैं। सर, मैं मर जाऊंगी। सर, मेरी बच्ची रो रही है। मेरी बच्ची बीमार है।
"बंतोरिया ने आंखों झपककर कहा-बच्ची ? और एकदम लोट पड़ा। बंतोरिया दूसरी तरफ जाकर बहुत जोर से बड़ी भद्दो गाली देकर चिल्लाया-हमारे साथ धोखा करता है ? हमें बीमारी लगायेगा ? साले इसी बात का हम हज्जारों रुपया देते हैं ? निकल जाओ सब यहां से !
"'मुझे जो आदमी ले गया था साहब को समझाने लगा-"नहीं सेठ, झूठ बोलती है। बड़ो म₹कार है। हम इसका घर-वार जानते हैं। अभी ₹कूल में पढ़ती है। नाचना सीखती है। इसके बच्चा कहां ! "
"सेठ और भी गुस्सा हो गया, और भी गाली देकर बोला—हमें उललू बनाता है ! झूठ बोलोगी तो सी घाट का पानी पिये अवने अापको कुआंरी बतायेगी कि कुआं री अवने आपको बच्चे वरली बतायेगी ?" सेठ और भी गाली देने लगा।
"मुझे टैक्सी में ले आने वाला झूठ बोले जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर जोर से पुकारा—सर, ये झूठ बोलता है। मेरी डेढ़ बरस की बच्ची है। सर, में आपके दप्तर में टाइपिस्ट हूं।
"साहब ने सुना तो सन्न रह गया ! कुछ सोचकर मुझसे बोला—तुम यहां क्यों आयी ? तुम पेशा करती हो ?"
"मेरे तन-बदन में काग गयी। चिल्लाकर मैंने कहा-यह मुझ्ञ धोखा देकर लाया है। में पुलिस में रिपोटं करूंगी।
"मालिक ने कहा-अच्छा तुम बैठो। अभी तुम्हारा इन्तजाम होगा।"
"में कांपती हुए सोफे पर बंठ गयी। सोचा, चलो इजजत तो बची। फिर उधर से झगड़े की आवाज आने लगी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वे लोग जोर से बोलने लगे । साहब गुस्से में गाली देकर कह रहा था-यह हमें पहचानती है, जाकर हमारी बदनामी करेगी। तुम लोगों को हम इसी बात का खिलाते हैं !"
"एक ओर आदमी बोला—मालिक, इतनी-सी बात के लिये घबराते हैं। आपका नमक खाते हैं तो आपपे नाम के लिए जान दे देंगे। यह क्या कर लेगी? अभी गर्दन तोड़कर समुद्र में फेंक आता हूं।"
"में कांप उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहती हूं ताई; अपनी जान का डर नहीं था। बस, (गोद में पड़ी लकड़ी पर हाथ रख कर उसने कहा) इसी का स्याल आा रहा था।
"थोड़ी देर में एक ओर आदमी आकर बोला—चलो बाई चलो, तुम्में घर पहुंचा दें "
"बड़े जोर से रोना आया कि मुझे मारने के लिए ले जा रहा है। मन में आाया, न जाऊं; जरा ठिठकी भी, फिर सोचा-यहां रहूंगी तो मौत से बुरा। जो भगवान को मंजूर। उठकर चल दी। वह मुझे जीना उतार कर नीचे लाया। एक मोटर नीचे खड़ी थी। ड्राइवर भी था। मोटर के शीरो बन्द थे ।
"अादमी ने फिर पूछा-कहां है घर तुम्हारा, परभादेवी ?
"मैंने कहा-तुम मुझे बाहर कहीं छोड़ दो। में टिक्सी में चली जाऊंगी।
"यह आदमी सम झाने लगा-बाई डरो मत, हम ऐसे आदमी नहीं हैं। हमने उस साले को बहुत मारा।
"में मोटर में पीछे बैठ गयी। वह ड्राइवर के बराबर आागे बैठ गया। मोटर बाजार में आयी तो मैंने कहा-बस मुझे उतार दो। मैं अपने आप चली जाऊंगी।

वह कहे जा रहा या, तुम्हारे घर ही चल रहे हैं; परभादेवी जा रहे हैं।
"ममें गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, पर खोलना मुझे आता नहीं था। कभी मोटर का दरवाजा खोला नहीं। उस आदमी ने देखा तो बड़े जोर से डांटा-सीधी चुप बैठ, नहीं तो अभी गर्दन तोड़ देता हूं !"

मैंने जोर से शीशे तोड़ने के लिये हाथ मारा। वह आदमी मेरी तरफ को घ्नवटा $\cdots$ ।
बड़े जोर से ठांय हुई $\cdots$ फिर पता नहीं ।
"मुझे होश आया तो सफेद-सफेद कपड़े पहने अस्पताल के डाक्टर और नर्स खड़े थे । मैंने मिन्नी को और ताई तुम्हें पुकारा। कुछ देर बाद होश आया तो पता लगा कि मोटर का बड़ा भारी एक्सिडेंट हुआ। गाड़ी चूर-चूर हो गयी थी। मुझ्ने पुलिस उठाकर हस्पताल लायी है : पुलिस बाहर खड़ी थी : डाकटर कह रहा था अभी अाध घंटे इसे रेस्ट करने दो ।
"बाहर से बातें सुनाई दे रही थीं $\cdots$
"ट्रक वाले की गलती थी। दो खून क्रिया।"
"नहीं, ट्रकवाला बोलता—मोटर एकदम घूम गया।"
"मैंने समझा, वह अादमी पीछे की आोर जोर से झपटा तो ड्राइवर को ध尹का लग गया या क्या तुआा कि बड़े जोर से टककर हो गयी। कह रहे थे, ट्रक मोटर के ऊगर चढ़ गयी। ड्राइवर और वह दोनों कुचल गये। कह रहे थे, मुझे भी ट्रक के नीचे से निकाला था। मैं मोटर में पीछे, थी इसी से बच गई। मेरे सिर में बस जरा सी चोट आयी है। मैं सोच रही थी, मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगी।
"मैंने बार-बार पुकारा-मैं घर जाऊंगी।तब एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। बोला - आाप कहां जायंगी ? उसने मोटर का नम्बर लिखा हुआ था। बोला--अपकी मोटर टूट गयी। आपका पता क्या है ?"

मैंने कहा—मेरी मोटर नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती। में ऐसे ही घर आने के लिये मोटर में बैठ गयी थी। में अपने घर जाऊंगी।
"इंसपेक्टर हैरान मेरी तरफ देखने लगा। फिर सोच कर बोला—अच्छा बताइये, आपका घर कहां है ? आपको पहुंचा दें । मेंने पता दिया तो वे लोग मुझे यहां छोड़ कर जगह देख गये हैं ।

अमला बात कह कर फिर आंसू पोंछने लगी।
मैंने उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहा-"अब क्यों घबराती है। भगवान ने तुझे बचा दिया। उसका नाम ले, एक कथा भगवान की करा देना।"

अमला ने फिर अंसू पोंछते हुये कहा-"ताई, पर अब मालिक नौकरी से तो जरूर निकाल देगा। अब क्या करूंगी ?"

मुझे उसकी बात बुरी लगी। मेंने उसका गाल छुकर समझाया-"पागल है ! कसीी बाते करती है । तू भगवान को नमस्कार कर कि तेरी जान बचा दी। उससे बढ़कर तेरी इजजत बचा दी। तू नौकरी की फिकर कर रही है ! "

अमला ने फिर आंचल से आंडले पोंछते हुये कहा--"तो ताई, कसर ही क्या रह गयी ? $\cdots$ भगवान को मुझसे यह खेल खेलने की क्या जहूरत थी ?"

## करवा का व्रत

कन्हेयालाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से दो-तीन बरस बड़ा ही था परन्तु ब्याह उस का उन लोगों के बाद हुआा। उस के बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिये स त्ताह भर से अधिक छुट्टी न दी थी। वह ख्याह करके लौटा तो उस के अंतरग मित्रों ने भी उस से वही प्रशन पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं ओर फिर वही परामर्श उसे दिये गये जो अनुभवी लोग नव-विवाहितों को दिया करते हैं।

हेमराज को कन्हैया समझदार मानता था। हेमराज ने समझ्ञाया—बहू को व्यार तो करना ही चाहिये पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकशा हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम ही बना रहना पड़ता है। उस की जरूरतें पूरी करो पर रखो अपने कानू में । मार-पीट बुरी बात है पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही न रहे। डर उसे जहुर रहना चाहिये $\cdots$ मारे नहीं तो कम से कम गुरी तो जरूर दे । तीन बात उस की मानो तो एक में न भी कर दो। यह न समझ्ञ ले कि जो चाहे कर या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुछी-नाराजगी की परवाह रहे । हमारे साहब जैसा हाल न हो जायें में तो देख कर हैरान रह गया। इम्पोरियम से कुछ चीजें लेने के लिये जा रहे थे तो घरवाली को पुकार कर रुपये मांगे। बीबी ने कह दिया-कालीन इस महीने रहने दो अगले महीने सही तो भीगी बिल्ली की तरह बोले-"अच्छा ! मर्द को रुपयापैसा तो अपने ही हाथ में रखना चाहिये। मालिक तो मदं है।

कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि सुसराल वाले लड़की की बिदाई करने के लिये किसी तरह तेयार नहीं हुये । अधिक छुट्टी नहीं थी इसलिये गौने की बात फिर पर ही टल गयी थी। एक तरह से अच्छा ही हुअा। हेमराज ने

कन्हैया को सिखा-पढ़ा दिया कि पहली ही रात तुम ऐसा मत करना कि वह समझे कि तुम उस के बिना रह नहीं सकते या बहुत खुशामद करने लगो ! $\cdots$ अवनी मर्जी रखना, समझे ! औरत और fबल्ली की जात एक । पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर सदा रहता है। तभी तो कहते हैं कि 'गुर्बा बररोजे अठवल कुरतन’ (बिल्ली के आते ही पहले दिन हाथ लगा दो तो फिर रास्ता नहीं पकड़ती) $\cdots$ तुम कहते हो पढ़ी-लिखी है तो तुम्हें और मी चोकस रहृना चाहिये। पढ़ी-लिखी यों भी मिजाज दिखाती है।

निर्वार्थ भाव से हेमराज की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली थी। उस ने सोचा-उसे बाजार-होटल में खाना पड़े या घर और चोका सम्भालना पड़े तो शादी का लाभ क्या ? इसलिये वह लाजो को दिल्ली ले आाया था। दिल्ली में सब से बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले, कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का एक कमरा ओर रसोई की जगह सस्ते किराये पर दे दी थी। सवा साल से मजे में चल रहा था।

लाजवंती अलीगढ़ में आठवीं जमात त क पढ़ी थी। उसे बहुत-सी चीजों के शीक थे। कई ऐसे भी शोक थे जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई व्याही बहुओं को करते देख कर उसे मन मार कर रह जाना पड़ता था। उस के पिता और बड़े भाई पुराने रुयाल के थे । सोचती थी व्याह के बाद सही। उन चीजों के लिये कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इन्कार करने को न करता पर इस रुयाल से कि बहू बहुत सरकश न हो जाय, दो बातें मान कर तीसरी पर इन्कार कर देता। लाजो मुंह फुला लेती। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनायेंगे तो मान जाऊंगी। आखिर तो मनायेंगे ही पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता। एक-आाध बार उस ने थापड़ भी चला दिया। मनोती की प्रतीक्षा में जब थप्वड़ पड़ गया तो दिल कट कर रह गया और लाजो अकेले में फूट-फूट कर रोयी। फिर उस ने सोच लिया-चलो, किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार मान कर खुद ही बोल पड़ी ।

कन्हेया का हाथ पहले दो बार तो कोध की वेबसी में ही चला गया था पर जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का संतोष अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशो से बढ़ा नशा दूसरा कोन होगा इस नशे में राजा देश पर देश जीतते जाते थे, जमींदार गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं । यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना कोध अने की प्रतीक्षा

किये बिना भी चल जाने लगा ।
मार से लाजो को जारीरिक पीड़ा तो होती ही थी पर उससे अंघिक होती थी अवमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह् कई दिन के लिये उदास हो जाती। घर का सब काम करती रहती। वुलाने पर उत्तर भी दे देती। इच्छा न होने पर भी कन्हेया की इच्छा का विरोध न करती पर मन ही मन सोचती रहती, इससे तो अच्छा है मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूट पड़ती थी और लाजो फिर हंसने लगती। उसने सोच लिया था-मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिये तो यही सच कुछ है। जैसे चाहता है, वंसे ही में चलूं। लाजो के सत्र तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह लाजो के प्रति जितनी अधिक बेपरवाही और स्वचछन्दता दिखा सकता, अדने मन में उसे उतना ही अधिक अपनी समझने और व्यार का संतोष पाता ।

कवार के अंत में पड़ोस की स्तित्रयां करवा चो $\tau$ के व्रत की बात करने लगी थीं। एक दूसरे को बता रही थीं कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके दिल्ली से दूर थे, उनके यहां मायके से रुपये अए गये थे । कन्हैया अपनी चिठ्ठी पत्री दफ्तर के ही पते से मंगाता या। दफ्तर से आकर उसने बताया-"तुम्हारे भाई ने करवे के दो रुपये भेजे हैं।'

करवे के रुपये आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भिया इतनी दूर कसे आते ? कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने अभिमान से गर्दन कंधे पर टेढ़ी का और लाड़ के स्वर में याद दिलाया—"हमारी सरगी के निये क्या-₹चा लाओगे $\cdot$. " और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली चीजें याद दिला दीं।

लाजो पड़ोस में कह अगी कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करताचोय का त्रत भला कोन हिन्न स्त्रो नहीं रखती ? जनम-जनम यही पति मिले, इसलिये दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ो-लित़ी सित्रयां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकतीं ।

अवसर की बान, उस दिन कन्है्या लंव की छुर्ती में साथियों के कुछ्र ऐसे काबू आ गया कि सवा तीन रुपये खर्च हो गये । वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ्न गया। उसने गम खाना सीख कर रूठना छोड़ दिया था परन्तु उस सांत्र मुंह लटक ही गया। अंसू पोंछ लिये उौर बिना बोले चौके-बर्तन के काम में लग गयी। रात भोजन के समय

कन्हैया ने देग्रा कि लाजो मुंच् सुंजाये है, घोल नहीं रही है तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबन्ध करने का आइइवासन देने के बजाय उसे डांट दिया।

लाजो का मन और भी तिवध गया। कुछ ऐसा खयाल आने लगा-इन्हीं के लिये तो व्रत कर रही हूं और यह ही ऐसी रुलाई दिख़ा रहे हैं $1 \cdots$ में ब्रत कर रही हूं कि कि अगले जनम में भी ‘इन' से ही ब्याह हो ओर इन्हें में सुखा हीं नहीं रही हूं $\cdots$ अपनी उपेक्षा ओर निरादर से भी रोना आा गया। कुछ ख्वाते न बना। ऐसे ही सो गयी।

तढ़के पड़ोस मे रोज की अपेक्षा जल्दी ही वर्तन-भांडे खटकने की आवाजें आने लगीं। लाजो को याद आने लगा-ईान्ति बता रही थी कि उसके बायू सरगी के लिये फेनियां लाये घे, तार चाले बानू की घरवाली ने बताया था कि खोये की मिठाई लाये थे । लाजो ने सोचा, उनके मर्दों को ख़याल है कि हमारी बहू हमारे लिये व्रत का रही है, इन्हें जरा भी खयाल नहीं ।

लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम का ब्रत केसे न रखती। सुबह-सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत न करने वाली रानी और करवे का ब्रत करने वाली राजा की प्रेयसी दासी की कथा सुनने का और व्रत के दूसरे अनुष्ठान निबाहे। खाना बनाकर कन्हेयालाल को दपतर जाने के समय खिला दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुंह सुजाये हैं। उसने फिर डांटा-"मालूम होता है दो-चार खाये विना तुम सीधी नहीं होगी!"

लाजो को और भी रूलाई आ गयी। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। सोचती रही—क्या जुल्म है ! इन्हीं के लिये घ्रत कर रही हूं ओरर इन्हें ही गुस्सा का रहा है । $\cdots ज न$ जननम 'ये’ ही मिलें इसीलिये में भूखी मर रही हूं। बड़ा सुख मिल रहा है न। $\cdots$ अगले जनम में और बड़ा सुख दे देंगे ! जनम निबाहना ही मुरिकल हो रहा है। $\cdots$ इस जनम में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है, दूसरे जनम के लिये वही मुसीबत पक्की कर रही हूंल।

लाजो पिछली रात से भूखी थी बल्कि पिछली दोपहर से पहले का ही खाया हुआा था। भूस के मारे अंतें कुड़मुड़ा रही थीं और उस पर पति का निर्दय व्यवहार। जनम-जनम, कितने जनम तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा, सोचकर लाजो का मन बूबने लगा। सिर में दर्द होने लगी तो वह धोती के आंचल से सिर बांध कर खाट पर लेटने लगी तो क्षिझ्सक गषी, करवे के दिन बान पर नहीं लेटा या बैठा

जाता । वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेट रही ।
लाजो को पड़ोसिनों की पुकार सुनायी दी । वे उसे बुजनने अयी थीं। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्तित्रयां उपवास करके भी प्रसन्न थीं। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीने-पिरोने, काढ़ने-वुनने का काम किया नहीं जा सकता था । करवे के दिन सुई, सिलाई और चरखा नहीं छुअा जाता । काम से छुट्टी थी और विनोद के लिये ताश या जुए की बैठक जमाने का उपक्रम हो रहा था। वे लाजो को भी उसी के लिये नुलाने अायी थीं। सिर दर्द और मन के टुख्व के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कह कर वह टाल गयी और फिर सोचने लगी-यह सब तो सुनह सरगी खाये हुये हैं। जान तो मेरी ही निकल रही है $\cdots$ फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने का खयाल आया ओर कल्पना करने लगी कि करवा चोथ के व्रत के दिन उपवास किये-किये मर जाये तो इस पुण्य से जहूर ही यही पति अगले जन्म में मिले $\cdots$ ।

लाजो की कल्पना बावली हो उठी थी। वह सोचने लगी-मैं मर जाऊं तो इनका क्या है और ब्याह कर लेंगे । जो आगयेगी, वह भी करवा चौथ का घ्रत करेगी। अगले जनम में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा, हम सोतें बनेंगी। सौ才 का खयाल उसे और भी बुरा लगा। फिर अqने अाप समाधान हो गया नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा; मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा । अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिन्ता से मन अधीर हो उठा। भू'व्व अलग व्याकुल किये थी। उसने सोचा-क्यों में अपना अगला जनम भी बरबाद करूं। भूज्व के कारण कारीर निढाल होने पर भी ख।ने को मन नहीं हो रहा था परन्तु उपत्रास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोघ से जल उठा । वह उठ खड़ी हुई ।

कन्हैयालाल के लिये उसने सुनह जो खाना त्रनाया था उसमें से बची दो रोटियां कटोरदान में पड़ी थीं। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिये उसने मन को वश कर एक रोटी रूखी ही खा ली और एक गिलास पानी पीकर फिर लेट गयी। मन बतुत खिन्न था । कभी सोचती—यह मैंने क्या किया ? $\cdots$ व्रत तोड़ दिया ! कभी सोचती- ठीक ही तो किया, अगना अगला जनम क्यों बरवाद कहुं! ऐसे पड़े-पड़े ही झवकी अा गयी ।

कमरे के किवाड़ पर धम-धम सुनकर लाजो ने देखा रोशनदान से प्रकाशा की जगह अन्धकार भीनर अ। रहा था। समझ गयी, दक्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाव एक ओर हट गयी।

कन्हैयालाल ने कोध से उसकी आोर देखा—"'अभी तक पारा नहीं उतरा ? मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा !"

लाजो के टुखे हुये दिल पर अोर चोट पड़ी और पीड़ा कोध में बदल गयी। कुछ उत्तर न दे वह घूमकर फिर दिवार के सहारे फर्श पर बैठ गयी :

कन्हैयालाल का गुस्सा भी उबल पड़ा-"यह अकड़ है ? $\cdots$ अाज तुझे ठीक कर ही दूं !" उसने कहा और लाजो को बांह से पकड़, खींचकर गिराते हुये दो घप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़-तोड़ जड़ दिये और हांफते हुये लात उठाकर कहा, "ओर मिजाज दिखा ! $\cdots$ खड़ी हो सीधी ! "

लाजो का कोध भी सहन की सीमा पार कर चुका था । खींची जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिये तैयार होकर उसने चिल्लाकर कहा"मार ले, मार ले! जान से मार डाल ! पीछा छूटे ! अाज ही तो मारेगा! मैंने कोन व्रत रखा है तेरे लिये जो जनम-जनम तेरी मार खाऊंगी। मार, मार छाल $\cdots$ ")

कन्हैयालाल का लात मारने के लिये उठा पांव अधर में ही हक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया । वह स्तबच रह गया। मुंह में आयी गाली भी मुंह में ही रह गयी। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्रहटट से जाना कि वह रोर था; या लाजो को उांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हांफता हुआ खड़ा सोचता रहा अोर फिर खाट पर बैठकर fिता में डूब गया। लाजो फर्शा पर पड़ी रोती रही। उस बोर देखने का साहृस कन्हैयालाल को नहीं हो रहा था। वह उठा और बाहर घला गया।

लाजो फर्श पर पड़ी फूल-फूल कर रोती रही। जब घण्टं भर रो चुकी तो उठी। चूह्हा जलाकर कम से कम कत्हैया के लिये खाना तो बनाना ही था। बड़े वेमन उसने खाना बनाया। बना चुकी तब भी कन्हैयालाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़क कर फिर फर्शा पर लेट गयी। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है यह जिन्दगी ! यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी। मैंने किया क्या था जो मारने लगे ?

किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनायी दिया। वह उठने के लिये आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोछने लगी। कन्हैयालाल ने आते ही एक नजर उसकी ओर ठाली। उसे पुकारे विना ही वह दीवार के साथ बिछ्छी चटाई पर चुपचाप बैठ गया।

कन्हेयालाल का ऐसे चुप बैठ जाना नयी ही बात थी पर लाजो गुस्से में कुछ न

बोल रसोई में चली गयी। आासन बिछाकर थाली-कटोरी रखकर खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिये खड़ी थी। जब पांच मिनिट हो गये और कन्हैयालाल नहीं आया तो उसे पुकारना ही पड़ा-"खाना परोस दिया हैं !"

कन्हैयालाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुये भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिये लाजो ही डठकर पानी देती थी। कन्म्टयालाल दो ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कह दिया-"बस हो गया, और नहीं चाहिये।"

कन्हैयालाल खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलाने के लिये न कह कर नल की ओर चला गया ।

लाजो मन मार कर स्वयं खाने बैठी तो देखा, कद्द्न की तरकारी बिलकुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी-नमक दो-दो बार पड़ गषा था। बड़ी लज्जा अनुभव हुई-हाय, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। यह तो जरा भी कमज्यादा हो जाने पर डांट देते थे ।

लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यों ही कुल्ला कर, हाथ धोकर इबर आयी कि बिसतर को झाड़ कर बिछा रहा था । लाजो जिस दिन से इस घर में अयी थी ऐसा कभी नहीं हुआ था।

लाजो ने इर्मी कर कहा-"मैं आा गयी, रहने दो। किये देती हूं ।" और पति के हाथ से दरी-चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर करने लगी तो कन्हैयालाल दूसरी ओर से मदद करता रहृा। फिर लाजो को सम्बोधन किया-"तुमने कुछ खाया नहीं। कद्टू में नमक ज्यादा हो गया है । सुबह और विछली रात भी तुमने कुछ्ब नहीं खाया था। ठहरो, मैं तुम्हारे लिये दूध ले आऊ।"

लाजो के प्रति इतनी चिन्ता कह्हैयालाल ने कभी नहीं दिखाई थी। जरूरत भी नहीं समझी थी। लाजो को उसने अपनी 'चीज’ समझा था। आज वह ऐसे बात कर रहा था जसे लाजो भी इंसान हो, उसका भी खयाल किया जाना चाहिये। लाजो को शारम तो अा रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैयालाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गयी। कड़े बोल की तो बात क्या बल्कि एक झिझकसी हर बात में, जसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज हो जाने की आशांका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आा गया तो उसने उसे चौके के समीप नहीं जाने दिया। बर्तन भी खुद ही साफ कर लिये । कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शरम मालूम हुई पर किर

पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहिं तक बन पड़ता, घर का काम उसे नहीं करने देती, प्यार से ठांट देती-"मर्द यह काम करते अच्छे नह़ीं लगते $\cdots$ ")

उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी ही तरह का हो गया। लाजो खाने के लिये पुकारती तो कन्हैया जिद्द करता-"तुम सत्र बना लो फिर एक साय बैठ कर खायेंगे।"

फन्हेया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक उधार लाता था तो अकेला मन ही मन पढ़ा करता था। अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता। यह भी पूछ लेता—"तुғ्हें नीद तो नहीं आा रही ?"

साल बीतते मालूम न हुआ। फिर करवा चोथ का ब्रत आा गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनीअांर्डर करवे के लिये न पहुंचा था। करवाचौथ से पहले दिन कन्हेयालाल दफ्तर जा रहा या। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा-"भिया करवा भेजना शायद भूल गये ।"

कन्हैयालाल ने सान्त्वना के स्वर में कहा-'तो क्रा हुआा ? उन्होंने जहूर भेज होगा। डाकखाने वालों का हाल आाजकल बुरा है। शायद आाज आा जाये या और दो दिन बाद आाये। डाकखाने वाले आाजकल मनीआर्डर में पन्द्रह-पन्द्रह दिन लगा देते है। तुम व्रत-उपवास के झगड़ं में मत पढ़ना। तबीयत खराब हो जाती है। यों कुछ मंगाना है तो बता दो, लेते आयेंगे। व्रत उववास से होता क्या है ? सव ढकोसले हैं।"
"वाह, यह केसे हो सकता है। हम तो ब्रत जरूर रखेंगे । भिया ने करवा नहीं भेगा, न सही। बात तो ब्रत की है, करवे की थोड़े ही है।" लाजो ने वेपरवही से कहा।

संढ्या समय कन्हैयालाल आया तो रमाल में वंधी छ्छोटी गांठ लाजो को थमाकर बोला—"लो, फेनी तो में ले अया हूं पर तुम व्रत के झगड़े में नहीं पड़ना।" लाजो ने मुसकराकर रुमाल लेकर आलमारी में रख दिया।

अगले fिन लाजो ने समय पर खाना तंयार कर कन्हैया को रसोई में पुकारा"अाओ, खाना परस दिया है ।"

कन्हैया ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिये परोसा था।
"अर तुम ?" कन्हैया ने लाजो की ओर देखा ।
"वाह, मेरा तो त्रत है । सुबह सरगी भी खा ली। तुभ अभी सो ही रहे थे ।" लाजो ने मुरकरा कर प्यार से बताया ।
"यह बात, तो हमारा भी व्रत रहा।" असन से उठते हुये कन्हेयालाल ने कहा ।

लाजो ने पति का हाथ पकड़ं कर रोकते हुये समझाया-"क्या पागल हो, कहीं मर्द भी कग्वाचोथ का व्रत रखते हैं...तुम ने सरगी कहां खाई है ?"
"नहीं, नहीं, यह कसे हो सकता है ।" कन्हैया नहीं माना, "तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ? या तुम भी य्रत न रखो अाज ।"

लाजो पति की ओर कातर अंखों से देखती हार मान गयी। पति के उपासे दपतर जाने पर उस का ह्ददय गवं से फूला नहीं समा रहा था ।

## नकली माल

विक्रम की प्रबल इच्छा थी कि पहले मुऋदमे की फीस चाहे न ही मिले पर मुकदमा ऐसा हो कि अखवारों में धूम मच जाये । वकील की ख्याति ही तो उस की पूंजी और साख हैं। लोग उसे पहचानें और भरोसा करें कि वह योग्य है। नई अपरिचित जगह में वकालत जमा सकने का दूसरा ढंग हो भी क्या सकता था। रावलविडी में बकालत आररम्भ करना और वात होती। वहां विकम के परिवार का अपना बड़ा कारोबार, प्रभाव और परिचय था। जिले में उस के अनेक सम्बन्धियों का लेन-देन का काम चलता था, जमीनें थीं। अदालती मामले बने ही रहते थे।

विऋम ने लाहोर से वकालत पास करके रावलโ́ंडी के सब से बड़े वकील खान साहब के साथ अदालत में शागिर्दी का एक बरस पूरा किया ही था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। विक्रम को अपनी अच्छी-खरसी स्थावर सम्पत्ति, कारोबार और परिवार का प्रभाव रावलविंी में छोड़ कर दिल्ली अा जाना पड़ा। परिवार बंट गया। सम्बन्धी भी भारत के भिन्न भागों में बिखर गये । विक्रम पर दिल्ली में जीवन जोर व्यवसाय का नया क्षेत्र वनाने की मजबूरी अा पड़ी। आयु का एक चोथाई भाग वकील बन सकने की तैयारी में लगा दिया था। वकालत करने के सिवा विक्रम दूसरा प्रयन्न भी क्या करता ?

विक्रम जंसे मुकदमे की प्रतीक्षा में था, उसे मिला तो परन्तु विकट झगड़ा भी खड़ा हो गया। कितने ही भले लोग आकर मेरे पीछे पड़ गये कि मैं विक्कम से इस मामले में न पड़ने के लिये कहूं। भरोसा या कि विक्रम मेरी बात नहीं टाल सकता। में परेशानी में फंस गया। विक्रम ने अपने ठ्यवसायिक हित की दुहाई न देकर एक नैतिक समस्या खड़ी कर दी।

मुकद्दमा था, 'वीनस डेन' (Venus Den वीनस की गुफा) रेस्तोरां के मालिक पय

कई प्रभावशाली लोगों का प्रभाव और काफी रकम का दबाव कोतवाल साहब पय पड़ने से यह मुकद्दमा 'वीनस डेन' के मालिक पर दायर किया गया था। इनमें पड़ोस के प्रतिद्वन्दी रेस्तोरां मालिक भी थे । कोतवाल साहब को बतुत यह्न और अनेक तर्को से यह समझाया गया था कि ऐसे रेक्तोरां और होटल समाज की निंतिकता के लिये घातक हैं, उनसे समाज में अनाचार फंलेगा। समाज की नितिकता और आचार ही तो उसकी आटॅमा है।

विक्कम को भी ऐसे बहुत से तर्को से समझाने की कोशिशा की गई कि वह रेस्तोरां के अनाचारी मालिक की वकालत न करे। ऐसे मामले में वकील बनकर वह यशा की अपेक्षा अपयश ही कमायेगा। विक्रम ने कर्तंव्य पर न्योछावर हो जाने के लिये आतुर सहहीद की निर्भीकता से उत्तर दिया- "अदालत निनिक समस्या के निर्णय का स्थान नहीं, कानूनी प्रश्नों के निर्णय का स्थान है। $\cdots$ आाप लोग 'बीनस डेन' के मालिक के विरद्ध नैंतिक शक्ति का नहीं कानून की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कानून केवल आप लोगों के लिये नहीं, ‘वीनस डेन’ के मालिक के लिये भी है । में उसकी सहायता क्यों न कहूं ? व्यक्तियों की राय और सम्मति कानून नहीं है। कानून व्यवस्था की रक्षा के लिये निशिचत किये गये नियम हैं। अप तो शासन और कानून की चक्ति से उस पर प्रहार करें और ‘वीनस डेन’ का मालिक उस शक्ति से अपनी रक्षा न कर सके, यह क्या न्याय है ? समाज कभी उत्तेजना या गलतफहमी से व्यकित के प्रति अन्याय करने पर भी उताहू हो सकता है। वकील का कर्तंब्य है कि कानून के आधार पर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करे, समाज के नियमों का उपयोग गलत तरीके से न होने दे। कानूनी कठिनाई में पड़े किसी भी अभियुक्त की कानूनी सहायता से विमुख होना वकील का कर्त्तं्य से च्युत होना है।"

विकम को समझाया-"सिद्धात रूप से तुम्हारी बात सही है पर 'वीनस डेन' का मामला किसे नहीं मालूम ? तुम शहर भर से बिगाड़ करने पर क्यों तुले हो!"

विक्रम उतंजित हो। उठा—" 'वीनस डेन’ का मालिक अपराधी है या नहीं, यह तो अदालत बतायेगी। उत्तेजित भीड़ की राय यह निर्णुय नहीं कर सकती.। मुझे या आपको चाहे जो मालूम हो, महृत्व तो इस बात का है कि अदालत में साबित क्या होता है $\cdots$ अदालत में निर्णय से पहृले ही 'वीनस डेन' के मालिक को अपराधी या अनाचारी कह देना कानूनन उसकी मानहानि का अपराध है $\cdots$ यों तो प्रत्येक मुकद्दे में एक पक्ष अन्यायी, अपराधी या अनाचारी होता है। क्या वकील एक ही पक्ष का समर्थन करते हैं ? यदि अदालत वकील की सहायता के बिना स्वयं ही सदा त्याय का

निइच्य कर सके तो वकीलों की जहूरत क्या और योग्य-अयोग्य वकील की कसीटी क्या ? $\cdots$ ‘वीनस डेन' के मालिक को कानूनी सहाता से वंचित कर खामुखाह अपराधी बना देना भी तो अन्याय है $\cdots$ हमारे समाज में कितने लोग न्याय पा सकते हैं ! जो अपनी बात प्रमाणित नहीं करा सकता, त्याय नहीं वा सकता। आप चाहते हैं कानून की वेदी पर एक और गरीव का बलिदान हो जाये $\cdot \cdots$ " ऐसा जान पड़ता है कि विक्रम मुझे ही जज मानकर मुकद्दे के नाटक का अभ्यास करने लगा हो।

घटना कुन्ध्र इस ढंग की थी—‘वीनस डेन’ के मालिक भी अपने रिपयूजी भाई ही हैं। वे भी पेशावर में अपना जमा रोजगार छोड़ कर आये थे। ऐसा रोजगार जिसमें उनके यहां तेइस कारिन्दे थे। यों भी कहा जा सकता है कि उनका कारोबार ऐसा था कि तेइस आदमी उनके लिये मेहनत करके कमाते थे, या तेइस आदमी केवल गुजारा लेकर अपनी मेहनत का फल उन्हें संधिंप देते थे। प्राचीन काल का कोई कवि शायद कह देता कि उनके तेइस सिर और छियालीस हाथ थे। ऐसे कारोबार से निवर्व करने का अभ्यास था उन्हें। अव ढलती उम्र में हथोड़ा-फावड़ा चला कर या सिर पर बोल ढोकर गुजारा कर नहीं सकते थे। हमारे रिफयूजी भाइयों के सामने यही समस्या है। वे सब व्यापार ही करना चाहते हैं। रिप्यूजियों के अा जाने से माल की पैदावार नहीं बढ़ी, माल खपा सकने वालों की संख्या भी विशोप नहीं बढ़ी तो व्यापारियों के लिये जगह कहां से बढ़ जाये ? वे ठ्यापार ही करेंगे । पहले से व्यापार करने वालों को धकेल कर उनकी जगह लेंगे पर व्यापार करेंगे ।

हां, तो ‘वीनस डेन’ के मालिक कारोबार की चिता में थे। थोड़ी बहुत पूंजी पास थी। पूंजी से कारोबार न कर उसे ही खाने लगते तो पूंजी कितने दिन चल सकती थी ? कारोबार भी करते तो क्या ? इतनी बड़ी पूंजी भी तो नहीं थी कि बाजार से हूसरे ठ्यवसाइयों को धकेल कर बाहर कर सकते। उन्हें रेस्तोरां का ही व्यवसाय सूझा। खयाल था दूसरों की अपेक्षा कोई नई बात या कुछ अधिक आकर्षण पैदा कर सकने का। यह भी कम साहस की बात नही थी। शायद दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था । व्यापार के जगत में ग्राहकों को खींच सकना ही तो सफलता का रहस्य है।
‘वीनस डेन’ रेस्तारों की कुछ झलक तो उस के नाम (वीनस की गुफा) से ही मिल जाती है। रेस्तोरां के खुलते ही एक दिन में उस की धूम मच गई। वीनस छेन में सदा रात ही रहती थी। दरवाजों आंर खिड़कियों पर गहरे रंग के भारी-भारी पर्दे थे, जिन्हें भेद कर सूर्य के प्रकाश की किरणें भीतर नहीं जा सकती थीं। भीतर बिजली की बत्तियों पर उन्नाबी-लाल रंग के रेशाम के शेड पड़े रहते थे। फर्श पर

कालीन, गद्धियां और भीतर के पर्दे भी लाल रंग की अनेक रंगतों के। फर्नीचर पर काले महोगनी की पालिश । रहस्य और गुलाबी नशो का मिला-जुला-सा वातावरण । सब से प्रबल आकर्षंण या रेस्तोरां की जान थी, सीवस करने वाली चार लड़कियां। रेस्तोरां के मालिक जाने कहां से चुन कर ऐसी सुडौल और झोख लड़कियां ले आये थे । मानो दजियों या जोहरियों की टुकानों के लिये बनाये माडलों में जान पड़ गई हो। एक कोने में पर्दे के पीछे लड़कियों के लिये ड्रेसिग और मेकअप का भी प्रबंध था। लड़कियां जब चाहतीं, पर्दे के पीछे जाकर कंघी, पाउडर या होठों की सुर्बी और भवों की पेंसिल संवार आतीं ।

वीनस के रेट दूसरे रेस्तोरां से अलग थे । साधारण चाय के दाम प्रति व्यकित डेढ़ रुपया । खाने या नाइते की चीजें संखरया में अधिक नहीं थीं; जो थीं, साधारण ही थीं । मामूली समोसे या दालमोठ की प्लेट का भी कम से कम एक रुपया दाम था । पर्दों के पीछे प्राइवेट जगहें थीं । वहां वैठने के दाम कम से कम पांच रुये और प्रत्येक घंटे के बाद उसी हिसाब से । 'टिq' के तौर पर गहक लड़क्कों की चोली में रूयाएदो रुपया खोंस देते सो लड़कियों का होता। 'वीनस डेन’ में अधिक दाम चाय या नाइते के नहीं, भीतर जाकर बैठने के ही थे । 'वीनस डेन' में मिलने वाला संतोप दूसरे रेस्तोरां में कहां था।

ऐरे-गैरों की बहुत बड़ी भीड़ तो भालिक चाहते भी नहीं थे । सावधानी के तोर पर मोटे अक्षरों में दरवाजे पर ही लिखा-Right of Admission Reserved यानि जिसे चाहें भीतर न आने दें । हां समझने-नूझने वाले गाहक भरे ही रहते थे । सीवस करने वाली लड़कियों से हंस-बोल सकने के लिये गाहक काफी देर बंंठे रहते थे । लड़कियों के चाय, शरबत या कोई टलेट लेकर अने पर गाहक उन का हाथ पकड़ कर बात कर लेते या परदों के पीछे उन्हें मिनिट-दो मिनिट के लिये बैठा लेते तो अपपत्ति नहीं की जाती थी परन्तु लड़क्रियां काम का बहाना कर और मुस्करा कर जल्दी ही उठ जातीं थीं। उन्हें दुबारा बुलाने के लिये गाहकों को और आडंर देने पड़ते थे। अधिक पैसा खर्च करने वाले या प्राय: आते रहने वाले गाहकों के हाथों कुछ उछृङ्धलता भी लड़कियां सह जातीं और जब-तब संकोच और आपत्ति भी प्रकट कर देतीं। उन का संकोच और आपत्ति ऐसी ही थी जैसे खीरे पर नमक-मिरच। आपषत्ति का ढंग कुणिठत करने वाले विरोध का नहीं आमंत्रण की मधुरता ही लिये रहता था। उचछृङ्ふलता की सीमा भी थी अर्थत् गाहकों के हाथ कपड़ों के भीतर नहीं जा सकते थे । इस प्रतिबंध की रक्षा के लिये मालिक की ओोर से खूंखार से जान

पड़ने वाले दो पठान कारिदे भी मोजूद रहते थे ।
'वीनस डेन’ के पचास दिन के संक्षित्त से जीवन में, वहां बतुत अधिक आने-जाने वाले गाहकों में एक थे मह्तावराय। महतावराय का निजी और सार्वजनिक जीवन अलग-अलग था। बनस्पति घी की खूब बड़ी एजेंसी थी। राजनेतिक काम में भी काफी समय देते थे। महताबराय का मन रेस्तोरों में सीविस करने वाली मोहनी पर बहुत बह गया था। प्रत्येक शाम वीनस रेसतोरां में दो-ढाई घंटे बैठे रहते । मोहनी आर्डर की चीजें लाती। हाथ पकड़ कर पास बैठा लिये जाने पर संकोच से जरा मुएकराती। कुछ्छ क्षण अपने हाय के स्वर्शा का रस देकर, काम की मजबूरी बता वह महतावराय के कंधे का सहारा लेकर उठ जाती। महताबराय को फिर बौर आर्डर देना पड़ता। इस चककर में महताबराय तीन-साढ़े-तीन सो रुपया गला चुके थे। उन्होंने रेस्तोरां के मालिक से मोहनी को घर पर बुला सकने के लिये बात की। यह आईवासन भी दिया था कि इस वात के लिये उचित्त खर्च करने में उन्हें संकोच नहीं है।

मालिक ने तेवर चढ़ा कर उत्तर दिया-"देखिये, फिर ऐसी बात जुबान पर न लाइयेगा! यह शरीफ खानदानी लड़कियां हैं। बेचारी मुसीबत की मारी किसी तरह इज्जत से अपने दिन काट रही हैं ।"

मोहनी के शारीफ खानदान की और दुर्लभ होने की बात ने महताबराय के मन की आग को और भी भड़का दिया। टके-टके बिकने वाली बाजारू लड़कियों की उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने मालिक की परवाह न कर मोहनी से उसे खुझा कर देने का वायदा कर बाहर मिलने के लिये कहा । मोहनी जालिम मालिक का भय और अपनी कातरता दिखा कर कतरा गई । महताबराय की तड़प और भी बढ़ गई ।
'वीनस डेन' के मालिक की रुखाई ओग मोहनी की छलनाओं से तंग आकर महतावराय ने कई दिन मोहनी के रेस्तोरां से निकलने और आने के समय का अनुमान कर प्रतीक्षा की। मोहनी या सीविस करने वाली किसी भी लड़की को कभी भी रेस्तोरां में आाते-जाते नहीं देखा गया। रेस्तोरां में आते-जाते केवल मर्दों या लड़कों को पाया गया था। इन लड़कियों का पीछा करने के लिये उत्सुक लोगों को यह रहस्य समझ नहीं आता था कि रेेत्तोरां बन्द होने के समय यह लड़कियां कहां गायब हो जाती हैं ?

परेशान होकर एक दिन महताबराय ने निशचय कर लिय। कि मोहनी को रेस्तोरां में ही सबक सिखायेंगे। सहायता के लिये वे अपने ऐसे कामों में दाहहने हाय नरसिह को भी साय ले गये थे । मोहनी आर्डर की चीजें लेकर आई। महताबराय ने उसे हाथ से पकड़ अपने और नरसिह के बीच बैठा लिया। यह कोई नई बात नहीं

थी। मोहनी ने जरा संकोच दिखाया थौर बैठ गयी।
मिनट भर बैठकर मोहनी उठने लगी।
महताबराय ने उसे कस्थे से रोक कर कहा—"वंठो, तुम्हारा नुकसान हम भर देंगे ।" और उसके हाथ चंचल हो उठे। मोहनी ने लजा और सकुचाकर सदा की तरह उनके हायों को रोक कर आपत्ति की, "हाय, ना.!"

उस दिन महताबराय नखरों की दीवार को fिरा देने का निशचय करके आया था। उसने मोहनी को और कड़ाई से पकड़ लिया।

मोहनी बिगड़ उठी-"छोड़ मुझे !" उसने डांटा और हाथा-पाई पर आा गई । महताबराय ने मोहनी की बाहों में जितनी इक्ति का अनुमान कर उसे पकड़ा था, उससे कहीं अधिक शक्ति से धकका पाया।

अपमानित होकर महताबराय का आकर्षण कोध में बदल गया। नरfिह ने मोहनी के हाथ पकड़ लिये और महतावराय ने मोहनी को विवश कर देने के लिये उसकी चोली में हाथ डाल दिया।

मोहनी चिल्लाकर लात, घूंसे चलाने लगी।
नरfिह ने गाली दे कर उसे चोटी से खींचा। मोहनी की चोली और चुटिया
 के पठान कारिदे भी—"क्या है ? क्या है ?" कहते आ गये ।

पठान काfिरेदे महताबराय और नरfिंह को पकड़ कर मालिक की ओर ल चले। महृताबराय और नरfिह मोह्ती की चुटिया और चोली हाथ में लिये, मोहनी को बांहों से खींचते, भयंकर गालियां बकते रेस्तोरां के मालिक के सामने चीख पड़े -"लौडों के छातियां बांध कर दुनिया को ठगते हो $\cdots!$ "

रेस्तोरां में कोहराम मच गया। शेष तीनों लड़कियां जाने कहां गायब हो गर्यीं। रसिक लोग ठगे जाने के विरोध में मालिक पर बरस पड़े ।

महतावराय ने बहुत सी गालियां देकर कहा-"हमने पांच सो रुपया गला दिया तुम्हारे यहां। हम अपनी पाई-पाई लेकर जायेंगे; नहीं तो तुम्हारे इस बदमाशी के अन्ज्ञ की ईंट से ईंट बजाकर तुम्हारी हड्डो-पसली पीस डालेंगे ! इसी धोसे के इतने दाम लगा रखे हैं ! नकली छातियों से दुनिया को उल्लू बनाते हो !’

दूरदर्शी मालिक ने ऐसे उत्पात से परास्त न हो जाने का उपाय पहले ही कर रखा था। दोनों पठानों ने पइतो में गुरी कर छुरे निकाल लिये इसलिये रेस्तोरां के मालिक के धोखे और अन्याय के प्रति महताबराय और दूसरे गाहकों का विरोध सफल

न हो सका। अवनो धमकियों का कोई प्रभाव न देख़ कर उन लोगों ने रेस्तोरां के मालिक के ववरुद्ध सरकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिये कोतवाल की शरण ली।

कोतवाल साह्ब को ताजीरात में ऐसी कोई दफा नहीं मिली जिसके मुताबिक लड़कों को लड़की बना देने के लिये रेस्तोरां के मालिक का चालान किया जा सकता परन्तु कुछ लोगों के पैसे का और दूसरे लोगों का निंतिक दवाव कोतवाल पर पड़ा । इस अनाचार की धूम अखतारों में भी मच गयी। 'वीनस डन' में धोखा दिया जाने के लिये मालिक का चालान कोतवाल को कर हो देना पड़ा। रेस्तोरां के मालिक को वकील मिला, विक्रम । विक्रम तो ऐसे मामले की प्रतीका में ही था।

विक्रम को जब अनाचार, धोखे और अन्याय के पक्ष में सहायता देने के लिये लजिजत किया गया तो उसका निधड़क उत्तर था-
". $\cdots$ वीनम डेन में अनाचार क्या था ? यही शिकायत है न कि गाइकों को रिझाने के लिये रासलीला के लॉंडों को नकली छातियां बांधकर लड़कियां बना लिया गया था! बाजार में नकली छातियां वेचना तो धोखा नहीं है ! उनका प्रयोग लड़कियां ही कर सकती हैं; लड़के नहीं ? मतलब है यदि गाहकों को मनोरंजन के लिये सचमुच लड़कियां मिलतीं तो अनाचार न होता ? कुछ लड़कियों को होटल में लाकर दिगाड़ना तो अपराध होता, कुस्दित रुचि के लोगों को खिलौनों से बहला देना धोला हो गया ? $\cdots$ असली घी की जगह वनस्पति घी बेचना, सन को रेशम बनाकर बेचना, जूतों में दभी भरना, गेहूं के आटे में जो, वेसन में म₹का मिलाना, नकली दवाइयां वेचना, काल चेहरे को गोरा, पीले होठों को लाल बनाना, रासलीला और रासलीला में छोकड़ों को छृषण की सखियां और सीता-माता बनाना धोखा नहीं है, सेठों के हित को जनतंत्र कहना भी धोखा नहीं है, बस लड़के को लड़की वनाकर आपका मन बहला देना ही धोखा है ।.."

विकम का यह बकवास सुनकर मन में आया कि अब उससे कभी बात न करूं पर तभी कुछ्ध भले अादमो बीच में बोल पड़े-"भाई क्यों ज्यादती करते हो यह तो उसका त्विजनेस है $\cdots$ अपना-अपना बिजनेस है। किसी का बिजनेस बिगाड़ना ठीक नहीं ।"

चुप हो रह जाना पड़ा ।

## पाप का कीचड़

११ै४२ अप्रैल की बात है।
फादर सेबिल सुबह नौ बजे की गाड़ी से बिड़िन्नरा स्टेशान पर उतरे थे । वे रोमन कैथोलिक संघ की ओर से बिड़िन्नरा के समीप 'निष्कलंक कुमारी माता मरियम' के पुरातन गिरजे की इमारतों और सम्पन्ति का निरीक्षण करने आये थे। फादर सेबिल एक लक्बा सफेद चोगा पहने स्टेशन से निकले । कमर में उनके पद की सूचक रस्सी बंधी थी। चेहरे पर अनुभव की साक्षी लम्बी खिचड़ी दाढ़ी और माथे पर विचार की रेखाएं। उनके कंधे से लटकते झोले में बहुत-सी पुस्तकें थीं। दूसरी बगल में कनबल में लिपटा छोटा-सा बिस्तर था । उनका बिस्तर, वादरियों के साथ सफर में ले जाये जाने वाले बिस्तरों की अपेक्षा बहुत छोटा था परन्तु झोले में पुस्तकों की संख्या अधिक थी फादर सेबिल अन्य पादरियों की तरह केवल धारिम पुस्तकें ही नही पढ़ते, सभी तरह की पुस्तकों में उन्हें रुचि थी। यात्रा में समय काटने के लिए उन्हें अधिक पुस्तकों की आवशयकता रहती थी। फादर को यदि अवसर मिल जाता तो पुस्तकों की अपेक्षा यात्रियों का अध्ययन करने और उन्हें समझने से ही अधिक संतोष पाते थे । वे किसानों से खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में, व्यापारियों से ठ्यवसाय के सम्बन्ध में, साधारण लोगों से गृहस्थ जीवन और उनके बाल-बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी बात कर सकते थे । फादर केवल प्रइनों का उत्तर ही नहीं देते थे बलिक स्वयं परिचय कर बात-चीत का प्रसंग भी बना लेते थे ।

विड़िन्नरा स्टेशन से बाहर निकल कर उन्होंने यात्रियों की प्रतीक्षा में खड़े तीनचार तांगों की ओर दृषिट डाली। माता मरियम के पर्व की तीर्थ यात्रा का समय नहीं था इसलिए सवारियां कम ही थीं। मोजूद तांगों में से उन्हें रोजेरियो का साफसुथरा तांगा ही अपने योग्य जंचा। रोजेरियो दूसरे तांगे वालों से झगड़े का अवसर न

आने देने के लिए अपने तांगे के समीप ही खड़ा था। अपनी जगह् गड़े ही उसने झुक कर याची फादर के प्रति अादर प्रकट किया।

फादर सेबिल रोजेरियो के तांगे की ओर बढ़ आाये और उन्होने तांगेवाले से छ: मील टूर माता मरियम के fिरजे तक जाने का किराया पूद्धा । रोजेरियो ने बहुत संयत ढंग से उत्तर दिया-"फादर, माता मेरी के fिरजे तक जाने का किराया एक रुषा है।"

तांगे वालों के सदा ही उचित से अधिक किराया मांगने और भान-तोल करने के अनुभव के कारण फादर सेत्रिल ने मुर्कराकर पूछ्छा-"वया यही उचित किराया है ?"
"पूज्य फादर, में एक गरीव पापी हूं," रोजेरियो ने विनय से उत्तर दिया, "यथायकित पाप से बचने का ध्यान रग्वता हूं। मिं झूट नहीं बोलता।"

फादर सेबिल ने खिचड़ी होती हुई दाढ़ी-मूंचड्ड में छिपे ओठों पर अती मुसकान को और भी चिपा लिया। उन्होंने अनुमान कर लिया कि तांगेत्राला भगवान से डरने वाला भव्त देसाई है। उन्होंने रोजेरियो को आशीवर्वद दिया और तांगे पर बंठ गये । रोजेरियो साधारण तांगे वालों के अभ्रास के विहुद्ध, घोड़ी को गाली दिये या ललकारे बिना और सवारी से भी कोई वात न कर संयत भाव से तांगा हांके जा रहा या। उसकी नजरें सामने सड़क पर थीं। फादर सेविल की भारी-भारी भवों की छाया में छिदी पैनी आंखें रोजेरियो के सावारण स्वस्य आदमी के कद परन्तु निस्तेज और मानना रहित चेहरे की ओोर लगी हुई थीं। उन्हें विस्मय हो रहा था, यह व्यकित कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा है ।

फादर सेबिल ने स्वयं ही रोजेरियो को सम्बोधन किया-"पुत्र, तुम स्वस्थ हो ?"
"हां वर्म पिता, आवके अइीवर्वद से मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं ।" रोजेरियो ने उत्तर दिया।
"तुम्हारे मन में कोई कष्ट है ?" कुछ सोचकर फादर ने पूछा ।
"नहीं धर्म पिता, मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है क्योंकि में व्यर्थ इच्चाएं नहीं करता हूं।" रोजेरियो ने अपना भानगून्य चेहरा और निइचल अंखें फादर की ओर धुमा कर उत्तर दिया।

फादर सेबिल तांगे वाले के इस गम्भीर उत्तर से मन ही मन मुर्कराये । उसका नाम पूछ कर फिर घोले—"पुग्र रोजेरियो, व्यर्थ इच्छा से क्या अभिप्राय है ? क्या तुम्हारे मन में कोई भी कामना नहीं है ? क्या तुम इच्छा गून्य हो ?"

रोजरियो ने फादर की ओर घूमकर फिर उत्तर दिया-"धर्मपिता, में और मेरी गरीब पर्न्नी नित्य धर्म-पुस्तक का पाठ करते हैं। अधर्म की ओर ले जाने वाली इचछाओं का हम लोग दमन किये रहते हैं । हम दोनों की केवल एक इच्छा है, निष्कलंक कुमारी माता मरियम की क्राप से पादियों के लिए अपना जीवन देने वाले भगवान के पुत्र हम दोनों को शीघ्र अपने चरणों में स्थान दें और हम दोनों निष्पाप रहते हुए उनके सम्मुख उपस्थित हो सकें।" रोजेरियो फिर सड़कु पर नजर जमाये तांगा हांकता रहा।

फादर सेबिल के मन में रोजेरियो के प्रति गहरी सहानुभूति अनुभव हुई जसी कि किसी रोगी को देखकर सह्द्यय व्यक्ति को होती है। उन्होंने फिर रोजेरियो को सम्बोधन किया- "पुत्र, क्या तुम और तुम्हारी पवित्र-हृदया पत्नी सदा मृत्यु की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं ?"

फादर के इस प्रइन से भी रोजेरियो के ओठों पर कोई, मुस्कान या! चेहरे पर परिवर्तन न आएया।
"हां धर्मविता!" रोज़े़िरियो ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, "अाप ठीक कहते हैं । हम जानते हैं यह संसार पापमय है। पाप के परिणाम में जन्म लेने वाले मनुष्य से सदा ही पाप हो जाने की आइांका रहती है इसलिये में ओर मेरी गरीब पत्नी यही चाहते हैं कि भगवान के पुत्र प्रभू मसीह हमें शीघ्र निष्वाप रहते ही अपने चरणों में शरण दें और हम प्रलय के बाद उनके सामने निद्दोव एवं निष्पाप उपस्थित होकर उनके राज्य में निवास कर सकें। बर्मपिता, हमारी केवल यही कामना है।"

फादर सेबिल का मन रोजेरियो के प्रति करुणा से भीज गया। उन्होंने पुनः प्रशन किया-"पुत्र, भगवान ने आशीव्विद रूप तुम्हें कितनी सन्तानें दी हैं ?"

रोजरियो ने निरपराध व्यक्ति के गर्व से उत्तऱ दिया-"धर्मपिता, में और मेरी गरीब पत्ऩी अादिम पाप से बचने के लिये संयम का जीवन व्यतीत करते हैं । धर्म-
 पत्नी दोनों निर्द्धोष हैं ।"

रोजेरिया के निष्पाप जीवन और निष्कलंक मृत्यु की कामना की घोषणा से फादर सेबिल की सांस अाधे में रुक गई। भार्री-भारी भवें, रोजेरियो की ओर लगी उनकी पैनी अंखों पर और भी सुक अायीं । कुछ देर वह सोचते ही रहे $\cdots$ इस व्यक्ति के संयम की यातना से जकड़े जीवन का क्या लाभ ? वह अपने विशवास से संतोष की प्रवृत्ति का दमन करके जीवन को दुखमय बनाये है और दुख भोगने का कर्तंव्य पूरा

कर संतोष पाता है। धर्म-विशवास उसके जीवन को पूर्णता नहीं दे रहा बलिक उसके जीवन के रस को इस विईवास ने स्वंज की तरह चूस लिया है ।

कुछ देर बाद फादर सेबिल ने रोजेरियो को फिर पुकारा-"पुग्र, इस पृथवी पर तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है ?"

रोजेरियो ने फादर सेबिल की ओर घूमकर ऐसे देखा जसे पाठ याद करके आने वाला विद्यार्थी अध्यापक की ओर निर्भय देखता है और उसने उत्तर दिया-"धर्म पिता, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का प्रयोजन निष्पाप रहकर स्वर्ग में भगवान के पुश्र के राज्य में स्थान पाना है ।"

फादर सेविल ने जेब से रूमाल निकाल कर मुख के सामने रखकर खंखारा और फिर रोजेरियो को सम्बोधन किया-"पुग्र रोजरियो, धर्मपिता से संकोच उचित नहीं। तुम मुझे नहीं, अपने धार्मिक विशवास के सामने उत्तर दो। सच कहो, क्या तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखी है ? $\cdot \cdot$ क्या पत्नी तुमसे कलह करती है ?"
"नहीं धर्मविता, मेरी पर्नी कभी कलह नहीं करती। वह बहुत धर्मंभीरु है।"
"कभी कलह नहीं करती ! $\cdots$ कितने वर्ष से पर्नी से तुम्हारी कलह नहीं हुई ?"
"धर्मपिता, प₹नी से मेरी कभी कलह नहीं हुई," रोजेरियो ने विशवास दिलाया। "बारह वर्ष में एक बार भी नहीं।"
"तुम्हारा विदाह हुए कितने वर्ष हुए ?" विस्मय से फादर सेबिल ने पूछा । "बारह वर्ष, धर्मंपिता।"
"बारह वर्ष में एक बार भी कलह नहीं हुई?" फादर विस्मय में बड़बड़ाये।
फादर से बिल सहारे के लिए अपनी लग्बी चितकबरी दाढ़ी को दायें हाथ से थामे, मिर स्कुकाये सोचने लगे । फादर के चेहरे का भाव अविशवास अथवा विश्मय का नहीं, गहरी करुणा का था। वे कुछ देर सोचते ही रहे ।

इस बार रोजेरियो ने ही प्रशन किया-'धर्मपिता, मेरा विशवास है, मेरा जीवन निष्पाप है आरे भगवान मुझसे प्रसन्न हैं।"
"नहीं पुत्र," फादर सेबिल ने गम्भीर चेहरा उठाकर करुण स्वर में उत्तर दिया, "मुझे दुख है पुत्र, भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं है।"

रोजेरियो निष्प्र नेत्रों से फादर की ओोर देखता रह गया। उसका चेहरा भावों के परिवर्तन से इतना गून्य था कि निराशा भी उस पर प्रकट न हुई। वह केवल फादर की ओोर देखता ही रहा।
"नहीं पुग्र, भगवान तुमसे प्रसम्न नहीं है," फादर सेबिल ने दृढ़ता से अपनी बात

दोहराई । "पुत्र, भगवान की कृषा चाहते हो तो तुम्हें धर्मपिता का अादेश मानना पड़ेगा ।"

रोजेरियो की अंखों में अंांबें गड़ाकर फादर ने पूछा—'‘ेरा आदेश मानोगे ?"
"धर्मपिता, कोई भी धर्मभीरु व्यक्ति धर्मपिता के अदेश की अवहेलना नहीं कर सकता।" रोजेरियो ने विरवास दिलाया, "मैं धर्मविता का आदेश अवरय मानूंगा।"

फादर सेबिल ने चेतावनी के लिए तर्जनी अंगुली उठाकर समझाया—"तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पैंतीस वर्ष की अयु तक धर्म का पालन किया है। आज तुम्हें अवने विशवास और ज्ञान का उपयोग न कर मेरे आदेश का ही पालन करना होगा $\cdots$ ऐसा करोगे ?"

रोजेरियो ने विशवास दिलाया कि वह फादर के अदेश का पालन करेगा ।
फादर ने प्रइन किया-"पुत्र, तुमने कभी शराब पी है, कभी सिगरेट पी है ?"
रोजेरियो ने धर्मविता को उत्तर दिया कि उसने कभी सिगरेट नहीं पिया। गिरजाघर में उपासना के समय, मनुष्यों की रक्षा के लिए बहाये भगवान मसीह के रवत के प्रतीक पवित्र मदिरा के आचमन के अतिरिक्त उसने कभी शराब नहीं पी ।

फादर सेबिल ने एक बार फिर मुंह के सामने रूमाल रखकर खंखारा और रोजेरियो से बोले—"रोजेरियो, तुम्हारे इस नगर में शाराब बिकती है ?"
"हां धर्मविता," रोजेरियो ने उत्तर दिया। 'शराब के ठेकेदार की दूकान है, जहां पापी लोग जाकर शराब पीते हैं।"

फादर ने रोजेरियो को आदेश दिया-"अाज तुम संध्या घर लोटते समय शाराब के ठेके से एक छटांक शराव पीकर जाना। घर जाकर तुम घर के खाना पकाने के बर्तनों में से कोई नितांत आवरयक चीज लेकर ऐसी जगह फेंक देना कि तुम्हारी पर्नी को खोजने पर भी न मिल सके। घर लौटकर तुम एक सिगरेट अवरय पीना। खोये हुए बर्तन के सम्बन्ध में पर्नी चाहे जितना पूछे, दो घंटे से पहिले उसे बर्तन का पता न देना। दो घंटे के बाद जो सूझे अथवा जंसा मन चाहे कर सकते हो। पुग्र, आज मेरे आदेश का अक्षरशः पालन करना तुम्हारा कर्त्तक्य है।"

फादर सेबिल की बात समाप्त होते-होते तांगा 'निष्कलंक कुमारी माता मरियम' के fगरजाघर में पहुंच गया। फादर सेबिल तांगे से उतरे । निरिचत भाड़ा एक रुपया रोजेरियो को देने के बाद उन्होंने एक और रुपया रोजरियो को देकर आदेश दिया"यह रुपया तुम्हारे आज के शराब और अतिरिक्त खर्चे के लिए है!"

बिड़न्नरा स्टेशन पर सवारियों को तांगे में लाने ले जाने का व्यवसाय करने वाले,

प्रभु मसीह के भवत रोजेरियो का संधिर्त परिचय आव्ययक है। इस शताबदी के आरम्भ में भाएत के दक्षिण भाग में, देहातों की अशिक्षित और वह्की हुई जनता का यह लोक और परलोक सुधारने के लिये रोमन कौथोलिक सम्प्रदाय के पादरियों ने विराट आयोजन किया या। एक जर्मन जेसूहट पादरी फादर बाइटा ने बिड़िन्नरा स्टेशान के समीप अपना धर्म प्रचार का केन्द्र बना लिया था। हिन्द्द वर्णश्रम की पद्धति द्वारा मानव अधिकारों से वंचित और समाज से दूर फेंके हुए लोगों का उन्होंने उदारता और करुणा से अपने धार्मिक आलिगन में समेट कर उन्हें मानवीय अधिकारों की अनुभूति का दान दिया था।

बिड़िन्नरा के समीप एक गांव में एक व्यक्ति ढेंपा, वंश पर्परा से मरे हुए पशुुओं की खाल उतार कर सम्पन्न लोगों के जूतों के लिये चमड़ा बनाने का काम करता आया था। ढेंपा और उस जसे लोग हिन्दू सवर्ण समाज के समीप आने के अधिकार से वंचित थे । फादर वाइटा ने ढेंपा को विशवास दिलाया तुम मनुष्य हो, शिक्षित और सम्पन्न लोगों के समान तुम्हारी आई्मा को भी स्वर्ग और भगवान की कृपा का अधिकार और अवसर है। अपनी बात के प्रमाण स्वरूप शासक जाति के समान प्रतिष्ठा पाने वाले फादर बाइटा ने ढेंपा को अपने आरिलगन में ल लिया। फादर बाइटा ने ढेंपा का अन्त्यज कार्य छुड़वा कर उसे अपने सारथी का पद दे दिया।

ढेंपा का नाम लायल हो गया और वह खाकी जीन का कुर्ता पायजामा और टोपी पहन कर फादर बाइटा का टांगा हांक,ने लगा। समय पर लायल के पुत्र रोजेरियो को बपनिस्मे के संसकार द्वारा आदिम-पाप (ओरिजिनल सिन) से मुक्त कर प्रभू मसीह की शरण में ले लिया गया और वह बिड़िन्नरा में फादर बाइटा द्वारा खोले प्रायमरी स्कूल में शिक्षा पाने लगा।

१६२१४ में जब पहला मह्टायुद्ध आरम्भ हुआा, फादर बाइटा को अपने देश लौट जाना पड़ा। जाते समय वे अपने स्वामीभक्त सेवक लायल को अपना टांगा और घोड़ी, भविष्य में भी सम्मानपूर्वक निर्वाह् करने के लिये दे गये । लायल बिड़िन्नरा स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरों को कस्वे और समीप के गांव तक पहुंचा कर निर्वह करने लगा।

जब रोजेरिया के पिता को प्रभु मसीह ने विश्राम के लिए प्रलय के दिन ही जागने वाले शयनागार में शरण दे दी तो रोजेरियो उत्तराधिकार में पाये क्यवसाय से निर्वर्ट करने लगा। रोजेरियो ने बचपन से धार्ममक शिक्षा पायी थी। बाईस-तेईस वर्प की अवस्था में विता ने उसकाf ववाह फादर बाइटा के पुराने बावर्ची माइकेल की एकमाग्र

पुन्री मार्या से कर दिया था ।
रोजेरियो और मार्थ ने बचपन से ही सदा धर्म की शिक्षा पायी थी। विवाह के बाद दोनों एक साथ 'निচकलंक कुमारी माता मरियम' की कृषा से दृढ़ विशवास से भगवान के एकमात्र पुत्र द्वारा निरिष्ट त्याग और वासना से मुक्त जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने विवाह का प्रयोजन धर्म-पालन में पति-पत्नी की परस्पर सहायता ही समझा था। उन्होंने आदिम पाप (ओरिजिनल सिन) के कीचड़ में नफंसने की प्रतिज्ञा की थी और उसका पालन कर रहे थे ।

भगवान की सृषिट्टि को पथ-भ्रष्ट करके दुख में फंसाने के लिए ही रींतान ने अदम और हौअा के मन में अादिम पाप की प्रवृत्ति पैदा की थी। उस आदिम पाप से निवृत्ति न पा सकने के कारण ही सृषिड के समस्त दु:ख़ों की परम्परा चली आ रही है। उस पाप के परिणाम से ही मनुष्य स्वर्ग से बहिष्कृत होकर पृथत्री पर रहता है और दुःख भोगने के लिए संसार में आता है। मनुष्य जाति का कल्याण करने वाले सद्धर्म के प्रतिनिधि पिता पादरी, मनुष्य की सन्तान को प्रभु मसीह के चरणों की शरण में लेते समय, उन्हें अादिम-पाप से पवित्र करने के लिए ही बपतिस्मे के पवित्र जल से रनान करा कर पाप-मुक्त करते हैं परन्तु नर-नारी शंतान द्वारा मनुष्य-जाति के रक्त में भर दिये आदिम-पाप के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते । वे दु:ख भोगने के लिए अादिम-पाप द्वारा दूसरे मनुष्यों को जन्म देते जाते हैं । धर्मवरण, सरल रोजेरियो दन्पति अनिम-पाप से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा को निवाह रहे थे ।

रोजेरियो दम्पति प्रात:काल उठकर कुछ देर इन्जील का पाठ करते थे । उसके बाद रोजेरियो घोड़ी को खरहरा और मालिश करता था। मार्था इतने में दिन का भोजन तैयार कर लेती थी। दोनों भगवान से उस दिन के लिये खाना मिलने की प्रार्थना और भोजन पाने के लिये उन्हें धन्यवाद देकर भोजन कर लेते । रोजेरियो तांगे में घोड़ी जोत कर स्टेशन की ओर चना जाना। मार्या अनी झोगड़ी की सफाई कर उसे संभालती और फिर घर के चारों ओर लगी तरकारी के खेतों में काम करती रहती। चौथे पहर वह ताजी तरकारी टोकरी में लेकर कस्वे के बाजार में चली जाती।

मार्था तरकारी वेचकर बाजार से सूर्यस्त के बाद ही लौट पाती। उसी समय रोजेरियो भी दिन भर का श्रम पूरा करके लौट आता। रोजेरियो तांगा खोलकर घोड़ी के शगीर पर हाथ फेर कर उसे दस-पन्द्रह मिनट टहला कर थान पर बांध कर घास डाल देता और तांगा धो डालता । मार्था रात का खाना बनाने में लग जाती। रोजेरियो पन्द्रह-बीस मिनट खाट पर पीठ सीधी कर लेता। तब तक खाना तंगार हो जाता ।

पति-पह्नी फिर भगवान से दिन का भोजन मिलने की प्रार्यना ओर भोजन पाने के लिये उन्हें घन्यवाद देकर शान्ति व सन्तोष से भोजन कर लेते ।

घर में एक लालटेन थी। पति-पर्नी अपनी-अपनी इन्जील लेकर लालटेन के समीप बैठकर घण्टे-डेढ़-घण्टे तक पाठ करते और फिर अपनी-अपनी खाट पर सो जाते। सुबह उठते तो एक दूसरे से सामना होने पर एक दूसरे के कल्याण के लिय भगवान से दुआ मांगते । बारह वर्ष से रोजेरियो दम्नात्ति का धर्मनिध्ड एकरस जीवन इसी प्रकार चला अा रहा था। ॠतुओं में निरिचत समय पर परिवर्तन होता, आकाश ओर पृष्त्री पर भी कई परिवर्तन होते रहते, आकाश घने मेघों से भर कर गर्जन कर उठता, पृथ्वी कभी जल से अघाकर वनस्पति से भर जाती, कभी सूर्य के ताप से झुलसे हुये पृथती के वक्षस्यल पर गरम हवायें हू-ह करके चलने लगतीं, कभी समीप के नाले में बाढ़ आ जाती और कभी वह नाला कंकाल के शरीर की तरह सूख कर काले-धौले पत्यरों से भर जाता परन्तु रोजेरियो दम्जति के जीवन में कोई परिवर्तन न होता ।

संध्या समय घर लौटने से पहिले रोजेरियो का धर्मभीरु मन शराब पीने की आशंका से संकुचित हो रहा था परन्तु वह धर्मविता के आदेश की अवहेलना भी न कर सकता था। जस्से-तैसे एक छटांक शराब्र उसने गले से नीचे उतार ली। शराव की दुर्गन्व और कड़वेपन से उसका मन ऊत्र रहा था। मुख से उस स्वाद को दूर करने के लिये दो पिसे का दालमोठ खाना पड़ा। घर पहुंचते-पहुंचते उसका सिर कन्धों से उठा जा रहा था। जसे-तैसे घोड़ी को तांगे से खोला और कुछ मिनट टहलाया। तांगा धोने की इच्छा न हुई। मार्था अभी तरकारी वेच कर बाजार से लौटी नहीं थी। वह जाकर लेट रहा। तभी याद अया उसे कोई आवइयक बर्तन फेंकना या किपा देना है। वह लड़खड़ाता हुआ उठा। रसोई के कोने में सब वर्तन धुल हुये ओर साफ सजाकर रसे ठुये थे । रोजेरियों ने बर्तनों में से करछुल़ उठा ली। छिपाने के लिये कोई ऐसी जगह न दिखायी दी कि मार्था को खोजने पर भी करछुल न मिलती । रोजेरियो ने झोपड़ी से बाहर आकर करछुल तरकारी की क्यारी में मिट्टी के नीचे दबा दी और खाट पर जा लेटा।

बाट पर लेट कर रोजेरियो को याद आया कि उसे सिगरेट भी पीना है। उसका सिर धीरे-बीरे चकरा रहा था। माचिस लेने के लिये फिर उठना पड़ा। सिगरेट सुलगा कर माचिस और सिगरेट का पंकेट बाट के नीचे ही छोड़कर वह धुआं उड़ाने लगा। तम्बाकू पीने का अम्यास न होने के कारण जान पड़ रहा था कि उसके मुख से निकलते धुयें के साथ-साथ उसका मस्तिएक भी आकाश की ओर उड़ता चला जा

रहा था। वह सिगरेट समाप्त न कर सका। सिगरेट उसकी उंगलियों में थमे-थमे बुझ्ग गयी। बुझ्नी सिगरेट भी उसने खाट के नीचे डाल दी और नशो में लाल-लाल अंखें झोपड़ी की धन्नियों पर लगाये लेटा रहा।

मार्था तरकारी बेच कर लोटी। झोपड़ी के समीप छृपर के नीचे खड़े तांगे की ओर उसकी दृष्टि गयी। तांगा धोया नहीं गया था, यह देखकर मार्थ को विस्मय तुआ । झोपड़ी के भीतर जाकर पति को खाट पर लेटा देख कर मार्था का विस्मय आशांका में बदल गया। समीप जाकर उसने स्नेह से पूछा—"क्यों व्यारे, क्या जी अच्छा नहीं $\cdots$ वया धूप लग गयी ?"

रोजेरियो ने कुछ उत्तर न देकर करवट बदल ली। मार्था ने झुक कर पति का माथा छुआ । ज्वर की ऊटणता न पाकर उसे सन्तोष हुअा-"अच्छा तुम लेटो, विश्राम से जी अच्छा हो जायगा। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिये मरियम माता से दुआ मांग लूं, फिर खाना बनाऊंगी ।"

दीवार में बने एक बड़े आले में 'निष्कलंक कुमारी माता मरियम' की छोटी सी प्रतिमा रखी थी। मार्थ ने मोमबत्ती का एक टुकड़ा जला कर प्रतिमा के सामने रखा और घुटने टेक कर पति के स्वास्थ्य के लिये दुआ मांगी कर रसोई में चली गयी।

मथी दाल का अदहन चढ़ा कर चावल बीनने लगी। दाल में उबाल आा जाने पर हत्दी-नमक डालने के लिये करछुल रखने की जगह पर हाथ बढ़ाया। करछुल गायब थी। सभी सम्भव जगहों पर करछुल खोज कर विवश हो मार्था ने पति से पूछा"ट्यारे, करछ्डुल नहीं मिल रही है।"
"नहीं मिल रही है तो में क्या करू ?" रोजेरियो ने दीवार की ओर मुख किये ही कोध में उत्तर दे दिया।
"हाय, आज तुम कसे बोल रहे हो ?" पति के व्यवहार से आहत मार्थई बोली।

रोजेरियो नझो के प्रभाव से मन में उठते उबाल को सम्भाल न पाया, बोला"कोन गाली दे दी है मैंने !"
"ऐसे तो तुम कभी नहीं बोलते थे, प्यारे !" मार्था ने खाट की ओर बढ़ कर कहा। उस का पांव खाट के नीचे पड़ी माचिस पर पड़ा। झुक कर देखा, अधी बुझी सिगरेट भी थी । मार्था के विस्मय का अन्त न था। विस्मय में पुकार उठी, "हाय, क्या तुम ने सिगरेट पी है ?"

मार्थ के स्वर की वेदना से चोट पाकर ओर अपने अपराध को छ्छिपाने की विवशता

में रोजेरियो ने कड़े स्वर में उत्तर दिया-"तुम्ं इस से मतलब ?"
पति के इस निरादरपूर्ण जत्तर से मार्य को और भी चोट लगी। धण भर सोच कर उस ने अनाचार का विरोध करने के लिये अपने आप को एकाग्र किया। इस एकाग्रता में उसे रोजेरियो के इवास में ढुर्गन्ध-सी अनुभव हुई । पूछे विना न रह सकी—"यह कैसी दुर्गंच्ध तुम्हारे सांस में अा रही है ?"

अनाचार के विरोध में माथां का चेहरा गम्भीर हो गया या। कुछ कुद्ध स्वर में उस ने कहा—"तुम्हारी आंखें भी लाल हैं ! क्या तुम ने शराब पी है ?"

मार्था के इन प्रसनों का रोजेरियो के पास क्या उत्तर या ? फादर सेबिल के आदेश के अनुसार वह दो घण्टे से पहिले मार्थ को कुछ बता नहीं :सकता था। धर्मसंकट और आटिम-गलानि के द्वन्द्द में विक्षिव्त होकर वह भड़क उठा-"तुझे क्या $\cdots$ जा हट परे यहां से !"

बारह वर्ष के विवाहित जीवन में मार्था को इस से बड़ी चोट न लगी थी। खड़े रहना और बात करना सम्भव न रहा। वह पति की खाट से दूर हट कर आले में रखी 'fिष्कलंक कुमारी माता मरियम' की प्रतिमा के सामने धरती पर जा गिरी और फूट-फूट कर रोने लगी।

रोजेरियो के ह़दय और मस्तिक्क, में अारम-ग़लगनि, कोध, कहणा और धर्म-पिता के आदे़ेश के प्रति कर्तव्य के द्वन्द का ववंडर उठ रहा था। वह विवश था। दोनों बाहों में सिर को जकड़, दांत भींच कर वह अंँचा लेटा रहा कि दो घन्टे से पहिले वह मुंह नहीं खोलेगा।

मार्यां के सिसक-सिसक कर रोने का सब्द उस के कानिंों में अा रहा था । चूल्हे पर रखी दाल के उफन-उफन कर चूल्हे में fिरने से, आग बुझने और दाल़ का उफान कोयलों पर जलने की गंब भी अनुभव हो रही थी परन्तु वह विवशा था। दो घण्टे से पहिले वह कुछ नहीं कर सकता था ।

रात का अंधेरा गह़रा हो चुका था। घर में लालटेनेन जल़ई जा सकी? थी। घूत्हे में भी अग बुझ्न गयी थी। झोपड़ी के भीतर अंधेरे में रोज़ि़ियो की लम्बो-लम्बी सांसों का और मार्थी की हिचकियों का कम़ जारी था।:

रोजेरियो को विशवास हो गय़ा कि दो घन्टे का समग्र बोत चुका है। अभी शराब के नझो की उत्तेजना मस्तिष्क और शरीर में वाकी थी। उस अवस्था में पत्नी के साथ किये टुर्यंवहार का परिताप भी उतनी ही तीव्रता से अनुभव हो रहा था। वह खाट से उठा। धरती पर पड़ी मार्था के समीप जाकर fिघले से स्वर में उस ने पुकारा-
"मुनो ल्यारी, मुअफ कर दो। म्मे क्षमा मांग रहा हूं ।"
बरसात समाप्त हो जाने पर.बरसाती पहाड़ी नदी में क्षीण हो जाने वाले जल के वेग की तरह माथf की रुलाई भी क्षीण हो चली थी। रोजेरियो की बात ऐसे ही हुई जसे ऊपर पहाड़ पर फिर जोर से वपर्व हो जाय। मार्थी की हललाई में फिर एकदम बहिया-सी अт गयी। वह और जोर से रो पड़ी।

मार्था की रुलाई के प्रवाह में रोजेरियो का मन भी बह गया। उस ने अर्द्र स्वय में पुकारा—"ट्यारी, सुनो तो $\cdots$ ?"

मार्थ अर भी जोर से रो पड़ी ।
विवाहित जीवन के बारह वर्षो में, आदिम-पाप के प्रति आरांका के कारण रोजेरियो और मार्था ने एक दूसरे के शरीर का स्पर्शा कभी ही किया होगा। कम से कम हृदय की आार्द्रता और भावुकता से कभी नहीं किया था। अापस में एक-दूसरे के प्रति क्रोध और तनाव की ऐसी परिस्थिति की विवशता में रोजेरियो ने मार्थी के कन्धे पर हाथ रख कर अनुनय किया-"ट्यारी सुन तो, तुम्हें नहीं मालूम, मेरा दोष नहीं है !'

पति के हाथ के स्पर्श से मार्था और भी सिमिट गयी। उसकी रुलाई का वेग और भी बढ़ गया। मार्था को मना सकने के लिये रोजेरियो ने उस पर झुक उसके कान के समीप मुंह ले जाकर विनय की-"मेरी बात सुनो ल।"

अपनी बात सुना सकने के लिये, अपना अपराध क्षमा करा सकने के लिये रोजेरियो को अपनी पह्नी को गोद में खींच लेने के अधिकार का प्रयोग करना पड़ा । आादिम-पाप की आशांका में बारह वर्ष तक वह इस अधिकार को त्यागे रहा था।

ज्यों-ज्यों रोजेरियो माथf को अपनी गोद में खींच रहा था, माथf सिमटी जा रही थी। नहीं मालूम, मार्था को पति के स्पर्श से भय अनुभव हो रहा था या और अधिक आग्रह और अधिक बलपूर्वक समेट जाने के संतोष की इच्छा थी। उसे रोजेरियो की अधीरता से सुख मिल रहा था।

रोजेरियो को अपने अपराध के सम्मुख पूर्णत: परास्त हो जाना पड़ा। अवना अपराध मार्जन कराने के लिये वह बारह वर्ष का तप न्योछावर कर देने के लिये विवश हो गया। उसने अपनी पराजय स्वीकार करने के लिये मार्था को गोद में समेट लिया ओर उसकी रुलाई स्वयं ले लेने के लिये मार्था के ओठों पर अवने रख ओंठ दिये ।

उस रात झोषड़ी में लालटेन न जली। चूल्हा भी न जला। रोजेरियो और मार्था ने लालटेन के समीप बैठकर उस धर्म-पुस्तक का पाठ भी न किया।

विलम्ब से सोने के कारण माथी की आंख देर से ही खुली। रोंजेरियो का सिर उसकी बांह पर था। गहृरी नींद में उसका इवास समगति से चल रहा था। मार्थ उसकी मुंदी हृई पलकों की ओर देखती रही। ओोठों पर मुरकान आ गयी। बांये हाथ से वह रोजेरियो के केश सहलाने लगी। विलन्ब अधिक हो गया था। रोजेरियो को उठा देना आवशयक था। "ट्यारे" कहने के लिये उसके ओंठ खुले परन्तु रोजेरियो के ओोठों पर झुक गये ।

रोजेरियो की पलकें खुल गयीं ओर मार्थी का सांवला चेह्रा ताम्बे की तरह लाल हो गया। दोनों खाट से उठ जाना चाहते थे परन्तु एक दूसरं को उठने न दे रहे थे ।

रोजेरियो ओर मार्था का विछ्छले बारह वर्ष से चला आया जीवन का कम बदल था। दिन भर के काम के बाद घर लौटते समय रोजेरियो की इच्छा होती कि मार्थ के लिये कुछ्ञ लेता जाय। इस प्रेरणा से रोजेरियो को पहले की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक भाग-दौड़ करनी qड़ती। सवारियों की खोज भी व्द् अधिक उत्साह से करता। टांगे को रोगन कराकर आकर्षक बनाये रखने का ध्यान रखता। अपनी घोड़ी को प्रसन्न और उल्साहित रखने के लिये उससे वात कर थपथपाता रहता। रातिब के अतिरिक्त जब-तब गुड़ की डली या मिठाई भी घोड़ी के मुंह में दे देता । अब घोड़ी भी उसे देख़कर हिनाहिना देती। चेहरे पर कभी कोध ओर कभी मुरकान भी दिखाई देती। टांगे वाले ओर करवे के लोग आते-जाते उसे टोककर बात करने लगते। घर से चलते समय रोजेरियो पड़ोस के बच्चों को टांगे पर कस्बे तक संर करा देता। लगभग दस महीने बीते होंगे, रोजेरियो की झोंपड़ी से बच्चे के रोनेठुनकने की सुरीली आवाज भी आने लगी।

१乞ٌ४७ जून में एक दिन फिर फादर सेबिल बिड़न्नरा स्टेशन पर उतरे । उन्हें याद आया कि पांच वर्ष पहले वे माता मरियम के गिरजे तक, जीवन से उदास एक टांगे वाले की सवारी पर गये थे । टांगे वाले का नाम याद न था परन्तु इतना खूब याद था कि वह तांगे वाला पापमय संसार को छोड़कर शीघ ही प्रभु मसीह के चरणों में शरण पाने के लिये उत्मुक था। उस व्यक्ति पर पाप का आतंक छाया देख्नकर उन्हें दु:ख हुआ था। वे उसे एक विचित्र उपदेश दे गये थे ।

फादर स्टेश्न से बाहर निकल कर सवारियों की ओर देख रहे थे । एक व्यक्ति ने आकर उन्हें आदर से प्रणाम किया और उनकी बगल में थमा बिस्तरा स्वयं लेकर बोला-"धरंपिता आइये, गिरजे तक जाने के लिये आपका तांगा हाजिर है।"

फादर सेबिल ने घ्यान से देखकर पहचाना और पूछा-"पांच वर्ष पूर्व हम तुम्हारे ही तांगे पर गिरजा घर गये थे ?"
"ठीक कह रहे हैं धर्मंपिता, यह सेवक ही आपकी माता मरियम के निरजाघर तक ले गया था।"

फादर सेबिल ने अभ्यास के अनुसार भाड़ा पूछा। रोजिरियो ने मुस्कराकर उत्तर दिया-"धर्मपिता, आप बस्ती के लोगों के कल्याण के लिये पधारे हैं। आाप क्रिशिचयन लोगों के बचचों को बपतिस्मा देकर उन्हें प्रभु मसीह की छारण में स्थान दंगे । मेरे भी दो बचचे आपकी शरण हैं। आपसे क्या किराया लूंगा!"

फादर के ओंठ मुसकराहट में घूम गये और भारी भवों के नीचे आखों में प्रसन्नता चमक उठी।

रोजेरियो फादर सेबिल को तांगे पर बिठाये निरजाघर की ओर लिये जा रहा था । पांच ही मिनट में रोजेरियो ने फादर को कस्बे, बचच्चों के स्कूल भर गिरजाघर के सम्बन्ध में बहुत सी बातें बता दीं । बीच-बीच में अपनी घोड़ी को भी पुचकारता जा रह़ा था और बरमात के मोसम में सकूल के सामने कीचड़ भर जाने से बच्चों के कष्ट की शिकायत कर रहा था।

घोड़ी की चाल बढ़ाने के लिए रोजेरियो ने उसे थापी देकर टिटकारा और फिर दूसरी बात करने के लिए फादर की ओर घूमकर देखा। इस बार फादर सेबिल अपनी खिचड़ी लम्बी दाढ़ी को उंगलियों से कंघी करते हुए टोक बंठे-'पुत्र, यह तो बताओ कि इस पापमय संसार को छोड़कर शीघ ही भगवान के पुत्र की शरण में चले जाने के सम्बन्ध में अब तुम्हारा क्या विचार है ?"

रोजेरियो लजजा से कुछ झेंप गया। घोड़ी की पीठ पर नजर लगाये दवे स्वर में उसने उत्तर दिया-"धर्मविता, क्षमा चाहता हूं, अभी तो भगवान के दिये गोद के एक लड़का और लड़की है। उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करने की जिन्मेदारी सिर पर है । कस्वे के साहू निम्बालकर का भी कुछ ॠण देना है।"

फादर सेबिल के दाढ़ी-मूंछों से घिरे ओठों पर हंसी फूट आई । विनोद से शुक आयी पलकों के बीच से रोजेरियो को देखते हुए उन्होंने पूछ्छा-‘पुत्र, अब तो तुम सुखी हो, सन्तुष्ट हो ?"

रोजेरियो ने लजजा से सिर झुका लिया—"हां धर्मंपिता, परन्तु अब हम सांसारिक पापों में लथपथ हो गये हैं। अब हम लोग घमं-पुस्तक का पाठ भी नियम से नहीं कर पाते । कभी-कभी बच्चों की चिन्ता और आपसी बातों में उलझकर प्रार्थना करना भी

भूल जाते हैं। धर्मपिता, अव तो भगवान की दया का ही भरोसा है । हम पाप के कीचड़ में लथ-पथ हो गये हैं...।

पशचाताप की गहरी सांस लेकर रोजेरियो ने अपना अपराध स्वीकार किया'धर्मविता, आपने मेरे धर्म की परीक्षा ली थी। मैं उतीर्ण न हुआ। नशे में संयम न रख सकने से में पर्नी से लड़ पड़ा और धर्मृिता, फिर कुछ भी अवने हाएथ में न रहा…"

फादर सेबिल का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने आाइवासन दिया-"पुत्र, प्रसम्नता की ही बात है। अन्र तुम भगवान की दया के पात्र हो गये हो। जिसे तुम्में बूल आर कीचड़ से लथ-पथ अवने बचचों को ढ़दग से लगा लेने में संतोप होता है, वैसे ही भगवान भी अपनी पापी सृष्टि को हृदय से लगाकर उन पर दया करने में संतोष पाते हैं। उस सांझ की लड़ाई ने तुम्हारे हृदय पर से दम्भ का ठकना उतारकर तुम्हें पृथ्वी का मनुष्य बना दिया $\cdots$ अन तुम पुण्य का अहंकार छ्बोड़ कर संसार के प्रति अपना कर्तंक्य पूरा कर रहे हो ।"


## यशापाल साहितिय

कहानी संग्रह
अभिशाप्त
वो दुनिया
ज्ञानदान
โिजड़े की उड़ान
तर्क का तूफान
भस्मावृत्त चिन्वारी
फूलो का कुता
धर्मयुन्द
उत्तरfधिकार?
चित्र का झीषंक
तुमने क्यों कहा या में सुन्दर हूं ?
उत्तमी की मां
ओ भैरवी !
सच बोलने की भूल
खच्चर और आदमी
भूख के तीन दिन
राजनैतिक निबन्ध
मार्क्सवाद
रामराज्य की कथा
गांधीवाद की शव परीक्षा

## हास्य निबन्ध

## चककर वलब

बात-बात में बात
न्याय का संघर्ष
जग का मुजरा

उपन्यास
बूराम्य-वतन और देश
सूरासच-देश का भविण्ग
मनुष्य के रूप
पकका कदम
देशद्रोही
दिव्या
गीता
दादा कामरेड
अमिता
जुलंखां
बारह घंटे
अप्सरा का शाप
क्यों फंसें

## नाट₹

नझो-नसे की बात !
कथात्मक निबन्ध
देखा, सोचा, समझा !
बोदी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है

## संस्मरण

H 813.31 Y 26 U


00046475

विप्लव कार्यालय-लखनऊ


[^0]:    "हम तो तुझ पर मर गये !" शिावराम ने कहा ।

[^1]:    *इस कहानी का अाधार बाहमीकि रामायण के बालकाण्ड के आादि पर्व के आाठ से तेरह सर्ग तक के इलोक हैं ।

