## मानसरोवर

[ चतुर्थ भाग ]

प्रेमचंद्

## सरख्वती प्रेस

इलाहाबाद वारारासी दिल्ली

| १. प्रेराएा | .... | $\ldots$ | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| २. सद्गति | $\ldots$ | $\ldots$ | 25 |
| ३. तगादा | $\ldots$ | $\ldots$ | २७ |
| ४. दो कब्रे | $\ldots$ | ... | ३६ |
| \%. ढपोरसंख | $\ldots$ | $\ldots$ | せ३ |
| ६. डिमांस्ट्रेघन | $\ldots$ | $\ldots$ | ७\% |
| ७. दारोगाजी | $\ldots$ | *.** | 5 |
| c. श्रभिलाषा | $\ldots$ | $\ldots$ | ह३ |
| ع. खुचड़ | $\cdots$ | $\cdots$ | ? 00 |
| १०. भ्रागा-पीछा | $\cdots$ | $\ldots$ | १ 9 ? |
| ११. प्रेम का उदय | $\ldots$ | $\ldots$ | १३२ |
| १२. सती | $\ldots$ | $\cdots$ | १ช\% |
| १३. मृतक-भोज | $\cdots$ | $\cdots$ | १¢ช |
| १४. भूत | $\ldots$ | $\cdots$ | १७૪ |
| १\%. सवा सेर गेहूँ | $\ldots$ | $\ldots$ | ใち5 |
| १६. सम्यता का रहस्य | $\ldots$ | $\cdots$ | १८६ |
| १ ७. समस्या | $\ldots$ | $\ldots$ | २०४ |
| १५. दो ससियाँ | $\ldots$ | $\ldots$ | २१० |
| ?₹. माँगे की घड़ी | .... | .... | २७¢ |
| २०. स्पृति का पुजारी | $\ldots$ | $\ldots$ | २®६ |

## प्रेरणा

मेरी कक्षा में सूर्यंप्रकाश से ज्यादा ऊघमी कोई लड़का न था, बल्कि यों
कहो कि ग्रह्यापन-काल के दस वर्षों में मुभे ऐसी विषम प्रकृति के शिष्य से साबका न पड़ा था। कषट-कीड़ा में उसकी जान बसती थी। श्यघ्यापकों को बनाने श्रोर चिढ़ाने, उद्योगी बालकों को छेड़ने भ्रोर रलाने में ही उसे श्रानंद ग्राता था। ऐसे-ऐसे पड्यंत्र रचता, ऐसे-ऐसे फंदे डालता, ऐसे-ऐसे बांघनू बाँघता कि देखकर श्राइचर्य होता था। गरोबबंदी में श्रम्यस्त था।

खुदाई फ़ोजदारों की एक फ़ोज बना ली थी श्रोर उसके श्रातंक से घाला पर शासन कत्ता था। मुख्य श्रधिष्ठाता की श्राज़ा टल जाय, मगर क्या मजाल कि कोई उसके हुक्म की श्रवज्ञा कर सके । सूल के चपरासी श्रीर घ्र्रली उससे थर-थर कापते थे। इन्प्पेक्टर का मुग्राइना होनेवाला था, मुख्य भविष्ठाता ने हुक्म दिया कि लड़के निदिष्ट समय से भाष घंटा पहले ग्रां जायं । मतलब यह था कि लड़कों को मुम्राइने के बारे में कुछ्ठ जहरी बातें बता दी जायँ, मगर दस बज गए, इन्प्पेक्टर साहब श्राकर बैठ गए, ग्रीर मदरसे में एक लड़का भी नहीं। ग्यारह बजे सब छात्र इस तरह निकल पड़े, जैसे कोई पिजरा खोल दिंया गया हो ।

इन्सेक्टर साहब ने कैफ़ियत में लिखा-डिसिप्लिन बहुत स्बराब है। प्रिसिपल साहब की किरकिरी हुई, ग्रष्यापक बदनाम हुए, श्रोर यह सारी शरारत सूर्यंप्रकाश की थी, मगर बहुत पूछ्छ-ताब्छ करने पर भी किसी ने सूर्यक्रकाश का नाम तक न लिया ।

मुभे श्रपनी संचालन-विधि पर गर्व था। ट्रि निग कालेज में इस विषय में मैंने स्याति प्राप्त की थी। मगर यहाँ मेरा सारा संचालन-कोशल जसे मोर्चा खा गया था। कुछ घ्रक्ल ही काम न करती कि शैतान को कैसे सन्मार्ग पर लाएँ। कई बार श्रण्यापकों की बैठक हुई; पर यह गिरह न खुली। नई शिक्षा-

विधि के श्रनुसार मैं दंडनीति का पक्षपाती न था, मगर यहाँ हम इस नीति से केवल इसलिए विरफ्क थे कि कहीं उपचार रोग से भी झ्रसाध्य न हो जाए। सूर्यंप्रकारा को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया, पर इसे ग्रपनी श्रयोग्यता का प्रमाएा समभकर हम इस नीति का व्यवहार करने का साहस न कर सके। बीस-बाईस श्रनुभवी श्रोर रिक्षाशासत्र के श्राचार्य एक बारह-तेरह साल के उद्दंड बालक का सुधार न कर सकें, यह विचार बहुत ही निराशाजनक था । यों तो सारा स्कूल उससे त्राहि-त्राहि करता था, मगर सबसे ज्यादा संकट में में था, क्योंकि वह मेरी कक्षा का छात्र था, ग्रौर उसकी शारारतों का कुफल मुभें भोगना पड़ता था। मैं स्कूल श्राता, तो हरदम यही खटका लगा रहता था कि देखें ग्राज क्या विपत्ति श्राती है ।

एक दिन मैंने श्रपनी मेज की दराज खोली, तो उसमें से एक बड़ा सा मेंढक निकल पड़ा। में चौंककर पोछ हटा तो क्लास में एक शोर मच गया । उसकी श्रोर सरोष नेत्रों से देखकर रह गया। सारा घंटा उपदेश में बीत गया भौर वह पट्ठा सिर भुकाए नीचे मुस्करा रहा था। मुभे ग्राइचर्य होता था कि पह नीचे की कक्षाश्रों में कसे पास हुग्रा था । एक दिन मैंने गुस्से से कहातुम इस कक्षा से उप्र भर नहीं पास हो सकते ।

सूर्यं्रकाश ने श्रविचलित भाव से कहा-ख्राप मेरें पास होने की चिंता न करें। मैं हमेशा पास हुग्रा हूँ श्रौर श्रबकी भी हूंगा।

## 'ग्रसम्भव ।'

'श्रसन्भव सम्भव हो जायगा !’
में साइचर्य उसका मुँह देखने लगा। ज़हीन से ज़हीन लड़का भी घपनी सफलता का दावा इतने निfिवाद रूप से न कर सकता था। मैंने सोचा, वह प्ररन-पत्र उड़ा लेता होगा। मेंने प्रतिज्ञा की, श्रबकी इसकी एक चाल भी न चलने दूँगा । देखूं, कितने दिन इस कक्षा में पड़ा रहता है । ग्राप धबराकर निकल जायगा ।

वार्षक परीक्षा के ग्रवसर पर मैंने ग्रसाधारएा देख-भाल से काम लिया; मगर जब सूर्यंप्रकाश का उत्तर-पत्र देखा, तो मेरे विस्मय की सीमा न रही। मेरे दो पर्चे थे, दोनों ही में उसके नम्बर कक्षा में सबसे श्रधिक थे। मुभे खूब मालूम

था कि वह मेरे किसी पर्चे का कोई प्रशन भी हल नहीं कर सकता ! में इसे सिद्ध कर सकता था; मगर उसके उत्तर-पत्रों को क्या करता ! लिपि में इतना भेद न था, जो कोई संदेह उत्पन्न कर सकता। मेंने प्रिसिपल से कहा, तों वह भी चकरा गए; मगर उन्हें भी जान-बूभकर मक्खी निगलनी पड़ी। में कदाचित् स्वभाव से ही निराशावादी हूँ। श्रन्य श्रध्यापकों को में सूर्यंप्रकाश के विषय में जरा भी चिंतित न पाता था । मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में भ्राना कोई बात नहीं, मगर मेरे लिए वह एक विकट रहस्य था । श्रगर यही ढंग रहे, तो एक दिन या तो जेल में होगा या पागलखाने में ।

## २

उसी साल मेरा तबादला हो गया। यद्यपि यहाँ का जलवायु मेरे श्रनुकूल था, प्रिसिपल श्रोर झ्रन्य भ्रघ्यापकों से मैन्री हो गई थी, मगर में श्रपने तबादले से खुरा हुप्रा; क्योंकि सूर्यप्रकाश मेरे मार्ग का काँटा न रहेगा। लड़कों ने मुभे विदाई की दावत दी, ग्रौर सबके सब स्टेशन तक पहुँचाने भ्राये। उस वफ्क सभी लड़के श्रांखों में ग्रांसू भरे हुए थे। में भी श्रपने श्रांसुग्रों को न रोक सका । सहसा मेरी निगाह सूर्यं्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे लज्जित खड़ा था । मुभे ऐसा मालूम हुग्रा कि उसकी श्रांखें भी भीगी थीं। मेरा जी बार-बार चाहता था कि चलते-चलते उससे दो-चार बातें कर लूं। शायद वह भी मुभसे कुछ कहना चाहता था; मगर न मैंने पहले बातें कों, न उसने; हालांकि मुभे बहुत दिनों तक इसका खेद रहा । उसकी भिम्मक तो क्षमा के योग्य थी; पर मेरा श्रवरोष श्रक्षम्य था। सम्भव था, उस करुाा ग्रौर ग्लानि की दशा में मेरी दोचार निष्कपट बातें उसके दिल पर श्रसर कर जातीं; मगर इन्हों खोए हुए ग्रवसरों का नाम तो जीवन है। गाड़ी मंदगति से चली। लड़के कई कदम तक उसके साथ दौड़े । में खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ा था। कुछ देर नक मुभे उनके हिलते हुए रूमाल नजर श्राये। फिर वह रेखाएँ ग्राकाश में विलीन हो गइं; मगर एक झ्रल्पकाय मूर्ति श्रब भी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मैंने ग्रनुमान किया, वहं सूर्यक्रका है। उस समय मेरा हृदय किसी विकल कैदी की भाँति घृएा, मालिन्य श्रौर उदासीनता के बंधनों को तोड़-तोड़कर उसके गले मिलने के लिए तड़प उठा ।

नए स्थान की नई चिताश्रों ने बहुत जलद मुभे श्रपनी श्रोर भार्कषित कर लिया। पिछ्छले दिनों की याद एक हसरत बनकर रह गई। न किसी का कोई खत ग्राया, न मैंने कोई खत लिखा। चायद दुनिया का यही दस्तूर है। वर्षा के बाद वर्षा की हरियाली कितने दिनों रहती है। संयोग से मुभे इंगलैंड में विद्याभ्यास करने का घ्रसर मिल गया। वहाँ तीन साल लग गए। वहाँ से लौटा तो एक कालेज का प्रिसिपल बना दिया गया । यह सिद्धि मेरे लिए बिलकुल ग्राशातीत थी। मेरी भावना स्वप्न में भी इतनी दूर न उड़ी थी; कंतु पद-लिप्सा श्रब किसी घ्रोर भी ऊँची डाली पर श्राश्रय लेना चाहती थी। हिक्षा मंत्री से रब्त-ज़ब्त वैदा किया । मंत्री महोदय मुभ पर कृपा रखते थे; मगर वास्तन्र में शिक्षा के मोलिक सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान न था। मुभे पाकर उन्होंने सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया। घोड़े पर सवार वह थे, लगाम मेरे हाथ में थी। फल यह हुग्रा कि उनके राजनैतिक विपक्षियों से मेरा विरोष हो गया। मुभ पर जा-बेज़ा श्राएक्रमए होने लगे। सिद्धांत रूप से में भनिवायं चिक्षा का विंरोधी हूं। मेरा विचार है कि हरएक मनुष्य को उन विषयों में ज्यादा स्वाधीनता होनी चाहिए, जिनका उससे निज का सम्बन्ध है।

मेरा विचार है कि यूरोप में श्र्रनिवार्य रिक्षा की जरुरत है, भारत में नहीं । भौतिकता, परिचमी सभ्यता का मूल तत्त्व है। वहाँ किसी काम की प्रेरााा, श्रार्थिक लाभ के श्याधार पर होती है । जिदगी की जरूरते ज्यादा हैं, इसलिए जीवन-संग्राम भी श्रधिक भीषया है। माता-पिता भोग के दास होकर बन्चों को जल्द से ज़ल्द कुछ कमाने पर मजबूर करते हैं। इसकी जगह कि वह मद का त्याग करके एक fिलिग रोज़ की बचत कर लें, वे श्रपने कमसिन बच्चे को एक शिालिग की मजदूरी करने के लिए दबाएंगे। भारतीय जीवन में सात्विक सरलता है। हम उस वक्त तक श्रपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराते, जब तक कि परिस्थिति हमें विवश न कर दे।

दरिद्र से दरिद्र हिंदुस्तानी मजदूर भी रिक्षा के उपकारों का कायल है । उसके मन में यह ग्रभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा चार श्रक्षर पढ़ जाय । इसलिए नहीं कि उसे कोई अ्रधिकार मिलेगा; बलिक केवल इसलिए कि विद्या मानवी शील का एक श्टृङ्भार है। श्यगर यह जानकर भी वह श्रपने बच्चे को

मदरसे नहीं भेजता, तो समक लेना चाहिए कि वह मजबूर है। ऐसी दशा में उस पर कानून का प्रहार करना मेरी दृष्टि में न्यायसंगत नहीं है। इसके सिवाय मेरे विचार में भभी हमारे देशा में योग्य शिक्षकों का घभाव है। अर्द्धशिक्षित श्रौर श्रल्प वेतन पानेवाले ग्रध्यापकों से श्राप यह ग्राशा नहीं रख सकते कि वह्त कोई ऊंचा भ्रादर्घ भ्रपने सामने रख सकं। प्रधिक से थधिक इतना ही होगा कि चार-पाँच वर्ष में बालक को पक्षर-ज्ञान हो जायगा। मैं इसे पवंत खोदकर चुहिया निकालने के तुल्य समभता हूँ। वयस प्राप्त हो जाने पर यह मसला एक महीने में श्रासानी से तय किया जा सकता है। में घ्रनुभव से कह सकता हूँ कि युवावस्था में हम जितना ज्ञान एक महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना बाल्यावस्था में तीन साल में भी नहीं कर सकते, फिर सामख्वाह बच्चों को मढरसे में कैद करने से क्या लाभ ? मदरसे के बाहर रहकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती, प्राकृतिक भनुभव तो होते। पाठशाला में बंद्ध करके तो श्राप उसके मानसिक भ्रौर शारीखिक दोनों विषानों की जड़ काट देते हैं, इसलिए जब प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में ग्रनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पेश हुप्मा, तो मेरी प्रेराा़ से मिनिस्टर साहन ने उसका विरोध किया ।

नतीजा यह हुग्रा कि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हो गया। फिर क्या था ? मिनिस्टर साहब की भ्रौर मेरी वह ले-दे शुरु हुई कि कुछ न पूछ्छिए। व्यक्तिगत श्राक्षप किए जाने लगे। में ग़रीब की बीवी था, मुभे ही सबकी भाभी बनना पड़ा। मुभे देशाद्रोही, उन्नति का शात्रु श्रौर नौकरशाही का गुलाम कहा गया। मेरे कालेज में ज़रा-सी भी कोई बात होती, तो कौन्सिल में मुभ पर वर्षा होने लगती। मेंने एक चपरासी को पृथक् किया। सारी कोन्सिल पंजे भाड़कर मेरे पीछे पड़ गई। भ्रासिर मिनिस्टर को मज़बूर होकर उस चपरासी को बहाल करना पड़ा। यह ग्रपमान मेरे लिए श्रसह्य था। शायद कोई भी इसे सहन न कर सकता । मिनिस्टर साहब से मुभे शिकायत नहीं। वह मजबूर थे । हाँ, इस वातावराए में काम करना मेरे लिए दुस्साघ्य हो गया। मुभे ध्रपने कालेज के श्रांतरिक संगठन का भी घ्रधिकार नहीं। श्रमुक क्यों नहीं परीक्षा में भेजा गया, श्रमुक के घदले श्रमुक को क्यों नहीं छात्रवृत्ति दी गई, श्यमुक ग्रघ्यापक को श्रमुक कक्षा क्यों नहीं दी जाती, इस तरह के सारहीन माक्षेपों ने मेरी नाक

में दम कर दिया था । इस नई चोट ने कमर तोड़ दी। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया।

मुभे मिनिस्टर साहब से इतनी ग्राशा ग्रवरय थी कि वह कम से कम इस विषय में न्याय-परायराता से काम लेंग़; मगर उन्होंने न्याय की जगह नीति को मान्य समभा, श्रौर मुभे कई साल की भक्ति का यह फल मिला कि में पदच्युत कर दिया गया । संसार का ऐसा कटु श्रनुभव मुभे श्रब तक न हुग्रा था । ग्रह भी कुछ बुरे श्रा गए थे, उन्हीं दिनों पत्नी का देहांत हो गया । श्रंतिम दर्शन्न भी न कर सका। संघ्या-समय नदी-तट पर सैर करने गया था। वह कुछ भ्रस्वस्थ थीं। लौटा, तो उनकी लाश मिली। कदाचित् हृदय की गति बंद हो गई थी । इस ग्राघात ने कमर तोड़ दी। माता के प्रसाद ग्रौर श्राशीर्वाद से बड़े-बड़े महान् पुरुष कृताथं हो गए हैं। में जो कुच्छ हुग्मा, पत्नी के प्रसाद ग्रौर श्राशीर्वाद से हुग्रा । वह मेरे भाग्य की विधात्री थीं। कितना श्रलौकिक त्याग था, कितना विशाल धँर्य । उनके माधुर्यं में तीक्ष्राता का नाम भी न था। मुभे याद नहीं ग्राता कि मैंने कभी उनकी भृकुटि संकुचित देखी हो। निराश होना तो जानती ही न थीं। में कई बार सर्त बीमार पड़ा हूँ। वैद्य भी निराशा हो गए; पर वह श्रपने धर्य श्रौर शांति से श्र्यामात्र भी विचलित नहीं हुईं। उन्हें विशवास था कि मैं श्रपने पति के जीवन-काल में मरूँगी श्रौर वही हुग्रा भी। में जीवन में श्रब तक उन्हीं के सहारे खड़ा था ! जब वह श्रवलम्ब ही न रहा, तो जीवन कहाँ रहता ? खाने श्रौर सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है, सदैव श्रागे बढ़ते रहने की लगन का। वह लगन ग़ायब हो गई। मैं संसार से विरक्त हो गया श्रौर एकांतवास में जीवन के दिन व्यतीत करने का निशचय करके एक छोटे-से गाँव में जा बसा। चारों तरफ़ ऊँचे-ऊँचे टीले थे, एक श्रोर गंगा बहती थी। मेंने नदी के किनारे एक छोटा-सा घर बना लिया श्रौर उसी में रहने लगा।
३

मगर काम करना तो मानवी स्वभाव है । बेकारी में जीवन कैसे कटता ? मैंने एक छोटी-सी पाठशाला सोल ली; एक वृक्ष की छाँह में गाँव के लड़कों को

जमाकर कुछ पढ़ाया करता था। उसकी यहाँ इतनी स्याति हुई कि ग्रासपास के गाँव के छात्र भी भ्राने लगे ।

एक दिन मैं श्रपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास एक मोटर ग्राकर रुकी श्रौर उसमें से उस जिले के डिट्टो कमिइनर उतर पड़े। मैं उस समय केवल एक कुता श्रौर धोती पहने हुए था। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए रार्म ग्रा रही थी। डिप्टी कमिइनर मेरे समीप श्राये, तो मैंने भँँपते हुए हाथ बढ़ाया; मगर वह मेरे हाथ मिलाने के बदले मेरे पैरों की ग्रोर भुके श्रौर उन पर सिर रख दिया। में कुछ्छ ऐसा सिटपिटा गया कि मेरे मुँह से एक शब्द भी न निकला। में ग्रँगरेज़ी ग्रच्छी तरह लिखता हूँ, दर्शांनशासत्र का भी भ्याचार्य हूँ, व्याष्यान भी श्रच्छे दे लेता हूँ। मगर इन गुएां में एक भी भ्रद्धा के योग्य नहीं । भद्धा तो ज्ञानियों ग्रोर साधुग्रों ही के श्रघिकार की वस्तु है । ग्रगर में ब्राह्मया होता, तो एक बात थी। हालांकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मया के वैरों पर सिर रखना श्रांचतनीय है ।

में श्रभी इसी विस्मय में पड़ा हुग्रा था कि डिप्टी कमिइनर ने सिर उठाया ग्रौर मेरी तरफ़ देखकर कहा-श्रापने शायद मुभे पहचाना नहीं ?

इतना सुनते ही मेरे स्मृति-नेत्र खुल गए, बोला-ग्रापका नाम सूर्यप्रकाश तो नहीं है ?
'जी हां, में ग्रापका वही ग्रभागा शिष्य हूँ ।'
'बारह-तेरह वर्ष हो गए।'
सूर्यंप्रकाश ने मुस्कराकर कहा-प्रह्यापक लड़कों को भूल जाते हैं; पर लड़के उन्हें हमेशा याद रखते हैं।

मैंने उसी विनोद के भाव से कहा-तुम जैसे लड़कों को भूलना श्रसम्भव है।
सूर्यप्रकाश ने विनीत स्वर में कहा-उन्हीं श्रपराधों को क्षमा कराने के लिए सेवा में ग्राया हूँ। में सदैव ग्रापकी खबर लेता रहता था। जब ग्राप इंगलैंड गये, तो मेंने झ्रापके लिए बधाई का पत्र लिखा; पर उसे भेज न सका । जब ग्राप प्रिसिपल हुए, में इँगलैंड जाने को तैयार था । वहाँ में पत्रिकाग्रों में श्रापके लेख पढ़ता रहता था। जब लौटां, तो मालूम हुग्रा कि श्रापने इस्तोफ़ा दे दिया श्रौर कहीं देहात में चले गए हैं । इस जिले में श्राये हुए मुभे एक वर्ष

से श्रधिक हुग्रा; पर इसका जरा भी श्रनुमान न था कि ग्राप यहाँ एकांत-सेवन कर रहें हैं। इस उजाड़ गाँव में ग्रापका जी कैसे लगता है ? इतनी ही ग्यवस्था में ग्रापने वानप्रस्थ ले लिया ?

में नहीं कह सकता कि सूर्यं्रकारा की उन्नति देखकर मुभे कितना ग्राइचर्यमय ग्रानंद हुग्रा। ग्रगर वह मेरा पुत्र होता, तो भी इससे श्रधिक श्रानंद न होता। मैं उसे श्रपने भोपड़े में लाया श्रौर श्रपनी रामकहानी कह सुनायी ।

सूर्यंप्रकाश ने कहा-तो यह कहिए कि ग्राप श्रपने ही एक भाई के विशवासघात के शिकार हुए। मेरा ग्रनुभव तो श्रभी बहुत कम हैं मगर इतने ही दिनों में मुभे मालूम हो गया है कि हम लोग श्रभी श्रपनी जि़्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते । मिनिस्टर साहब से भंट हुई, तो पूछूंगा कि यही ग्रापका घर्म था ?

मैंने जवाब दिया-भाई, उनका दोष नहीं । सम्भव है, इस दशा में मैं भी वही करता, जो उन्होंने किया। मुभे श्रपनी स्वार्थलिप्सा की सज़ा मिल गई, श्रौर उसके लिए मैं उनका ऋटी हूं। बनावट नहीं, सत्य कहता हूं कि यहाँ मुभे जो शांति है, वह ग्रीर कहीं न थी। इस एकांत-जीवन में मुभे जीवन के तत्त्वों का ज्ञान हुग्रा, जो सम्पत्ति श्रोर श्रधिकार की दौड़ में किसी तरह सम्भव न था। इतिहास श्रौर भूगोल के पोथे चाटकर श्रौर यूरप के विद्यालयों की शराएा जाकर में श्रपनी ममता को न मिटा सका; बल्कि यह रोग दिन-दिन श्रौर भी श्रसाध्य होता जाता था। ग्राप सीढ़ियों पर पाँव रखे बगैर छत की ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकते । सम्पत्ति की श्रट्टालिका तक पहुँचने में दूसरों की जिंनगी ही ज़ोनों का काम देती है। श्राप उन्हें कुचलकर ही लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। वहाँ सौजन्य मौर सहानुभूति का स्थान ही नहीं । मुभे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिंस्र जंतुश्रों से छिरा हुग्रा था श्रोर मेरी सारी शक्तियाँ श्रपनी श्रात्मरक्षा में ही लगी रहती थीं। यहां श्रपने चारों ग्रोर संतोष श्रौर सरलता देखता हूं । मेरे पास जो लोग ग्राते हैं, कोई स्वार्थ लेकर नहीं ग्राते श्रौर न मेरी सेवाग्रों में प्रशांसा या गौरव की लालसा है।

यह कहकर मैंने सूर्यं्रकाशा के चेहरे की श्रोर गोर से देखा । कपट मुस्कान की जगह ग्लानि का रंग था। जायद यह दिखाने श्राया था कि श्राप जिसकी

तरफ़ से इतने निरारा हो मए थे, वह प्रब इस पद को सुरोभित कर रहा है। बह मुक़से श्रपने सदुद्योग का बखान कराना चाहता था। मुभे घ्यब श्रपनी भूल मालूम हुई। एक सम्पन्न भ्रादमी के सामने समृद्धि की निनदा उचित नहीं । मैंने तुरंत बात पलटकर कहा——मर तुम श्रपना हाल तो कहो। तुम्हारी यह कायापलट कैसे हुई ? तुम्हारी शरारतों को याद करता हूं, तो श्रब भी रोएँ खड़े हो जाते हैं। किसी देवता के वरदान के सिवा श्रोर तो कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी।

सूर्यं्रकाश ने मुस्कराकर कहा-प्रापका श्राशीर्वाद था ।
मेरे श्राग्रह करने पर सूर्यं्रकाश ने घ्रपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया-
'भ्रापके चले भ्राने के कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई स्कूल में दाखिल हुग्रा। उसकी उम्र श्राठ-नो साल से ज्यादा न थी। प्रिसिपल साहब उसे होस्टल में न लेते थे ग्रोर न मामा साहब उसके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। उन्हें इस संकट में देखकर मेंने प्रिसिपल साहब से कहा-उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए। भिंसिपल साहब ने इसे नियम-विरुद्ध बतलाया । इस पर मैंने बिगड़कर उसी दिन होस्टल छोड़ दिया, ग्रोस एक किराए का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी माँ कई साल पहले ही मर चुकी थी। इतना दुबला-पतला, कमजोर ग्रौर गरीब लड़का था कि पहले दिन से मुभे उस पर दया श्राने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो श्राता। श्राये दिन कोई न कोई बीमारी खड़ी रहती थी। इघर साँभ हुई श्रौर उसे भपकियाँ ग्राने लगंं। बड़ी मुरिकल से भोजन करने उठता। दिन चढ़े तक सोया करता श्रौर जब तक में गोद में उठाकर बिठा न देता, उठने का नाम न लेता। रात को बहुघा चौंककर मेरी चारपाई पर ग्रा जाता ग्रौर मेरे गले से लिपटकर सोता। मुभे उस पर कभी फोष न श्राता। कह नहीं सकता, क्यों मुभे उससे प्रेम हो गया। में जहाँ पहले नौ बजे सोकर उठता था, श्रब तड़के उठ बैठता श्रौर उसके लिए दूध गमं करता। फिर उसे उठाकर हाथ-मुँह घुलाता आ्रोर नाइता कराता 1 उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु-सेवन को ले जाता। में जो कभी किताब लेकर न बैठता था, उसे घंटों पढ़ाया करता । मुभे ग्रपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया, इसका मुभे श्रारचर्य है। उसे कोई जिकायत हो

जाती, तो मेरे प्राया नखों में समा जाते । डाक्टर के पास दौड़ता; दवाएँ लाता श्रौर मोहन की खुइाामद करके दवा पिलाता। सदैव यह चिंता लगी रहती थी, कि कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध न हो जाय । इस बेचारे का यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन है। मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता, तो मेरी ल्योरियाँ बदल जाती थीं ! कई लड़के तो मुभ्के बूढ़ी दाई कहकर चिढ़ाते थे; पर में हंसकर टाल देता था। में उसके सा़ने एक श्रनुचित शब्द भी मुँह से न निकालता। यह शंका होती थी कि कहों मेरी देखा-देखी यह भी खराब न हो जाय । में उसके सामने इस तरह रहना चाहता था, कि वह मुभे श्रपना श्रादर्श समभे श्रौर इसके लिए यह मानी हुई बात थी कि में ग्रपना चरित्र सुघारुँ। वह मेरा नौ बजे सोकर उठना, बारह बजे तक मटरगरती करना, नईनई रारारतों के मनसूबे बांधना ग्रौर श्रध्यापकों की श्राँख बचाकर स्कूल से उड़ जाना, स़ब ग्राप ही श्राप जाता रहा। स्वास्थ्य श्रौर चरित्र-पालन के सिद्धांतों का मैं शर्तु था; पर श्रब मुभसे बढ़कर उन नियमों का रक्षक दूसरा न था। ईरवर का उपहास किया करता था, मगर प्रब पक्का श्रास्तिक हो गया था। वह बड़े सरल भाव से पूछता, परमात्मा सब जगह रहते हैं, मेरे पास भी रहते होंगे। इस प्रइन का मज़ाक उड़ाना मेरे लिए ग्रसम्भव था । मैं कहता-हाँ, परमात्मा तुम्हारे, हमारे सबके पास रहते हैं ग्रौर हमारी रक्षा करते हैं। यह श्राइवासन पाकर उसका चेहरा श्रांनंद से खिल उठता था, कदाचित् वह परमात्मा की सत्ता का श्रनुभघ करने लगता था। साल ही भर में मोहन कुछ से कुछ हो गया। मामा साहब दोबारा भ्राये, तो उसे देखकर चकित हो गए। श्रांखों में श्राँसू भरकर बोले—बेटा ! तुमने इसको जिला लिया, नहीं तो में निराइा हो चुका था। इसका पुनीत फल तुम्हें ईइवर देंगे। इसकी माँ स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हें ग्राशीर्वाद दे रही है।

सूर्यंप्रकाश की श्राँखें उस वक्त भी सजल हो गई थीं।
मैंने पूछा—मोहन भी तुम्हें बहुत प्यार करता होगा ?
सूर्यंप्रकाशा के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुग्रा ग्रानंद चमक उठा, बोला—वह मुभे एक मिनट के लिए भी न छोड़ता था। मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता । में ही उसका सब कुछ्ध था । ग्राह $!$ वह संसार में

नहीं है। मगर मेरे लिए वह ग्रब भी उसी तरह जीता-जागता है। में जो कुछ्व हूँ, उसी का बनाया हुग्रा हूँ । भ्रगर यह दैवी विधान की भांति मेरा पथ-प्रदर्शाक न बन जाता, तो शायद श्राज में किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया था—भ्भगर तुम रोज़ नहा न लिया करोगे, तो मैं तुमसे न बोलूंगा । नहाने से वह न-जाने क्यों जी चुराता था । मेरी इस धमकी का फल यह हुग्रा कि वह नित्य प्रात:काल नहाने लगा। कितनी ही सर्दी क्यों न हो, कितनी ही ठंडी हवा चले; लेकिन वह स्नान ग्रवरय करता था। देखता रहता था, में किस बात में खुरा होता हूँ । एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थिएटर देखने चला गया, ताकीद कर गया था कि तुम खाना खाकर सो रहना 1 तोन बजे रात को लौटा, तो देखा कि वह बैठा हुग्रा है। मैंने पूछा-तुम सोए नहीं ? बोला-नींद नहीं ग्राई । उस दिन से मैंने थिएटर जाने का नाम न लिया । बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती है-दूध, मिठाई श्रौर खिलौनों से भी ज्यादा मादक—जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करते, मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट न होती थी । पहाड़ों से टकरानेवाली सारस की श्रावाज की तरह यह सदैव उसकी नसों में गूंजा करती थी। जैसे भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे चिपट जाती है, वही हाल मोहन का था। वह मुभसे ऐसा चिपटा गया था कि पृथक् किया जाता, तो उसकी कोमल बेलि के टुकड़े-टुकड़े हो जाते। वह मेरे साथ तीन साल रहा श्रौर तब मेरे जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर श्रंधकार में विलीन हो गया । उस जीर्रां काया में कैसे-कैसे श्ररमान भरे हुए थे । कदाचित् ई₹वर ने मेरे जीवन में एक श्रवलम्ब की सृष्टि करने के लिए उसे भेजा था। उद्देशय पूरा हो गया, तो वह क्यों रहता ?
$\gamma$
ग्गमयों की तातील थी। दो तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा था। मामाजी के श्राग्रह करने पर भी घर न गया। ग्रबंकी कालेज के छात्रों ने कारमीर-यात्रा करने का निइचय किया श्रौर मुभे उसका श्रह्यक्ष बनाया। काइमीर-यात्रा की ग्रभिलाषा मुभे चिरकाल से थी । इस श्रवसर को गनीमत समभा। मोहन को मामाजी के पास भेजकर मैं काइमीर चला गया । दो

महीने बाद लोटा तो मालूम हुग्रा; मोहन बोमार है। काइमीर में मुभे बार-बार मोहन की याद श्राती थी श्रौर जी चाहता था, लौट जाऊँ। मुभे उस पर इतना प्रेम है, इसका भ्रन्दाज़ मुभे काइमीर में जाकर हुग्रा, लेकिन मित्रों ने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारी की खबर पाते ही में घ्रघीर हो उठा श्रौर दूसरे ही दिन उसके पास जा पहुँचा । मुभे देखते ही उसके पीले श्रोर सूखे हुए चेहरे पर घ्रानंद की स्फूर्ति फलक पड़ी । में दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उसकी ग्रांखों में वह दूरदृष्टि श्रोर चेहरे पर वह ग्रलौकिक प्राभा थी, जो मंडराती हुई मृत्यु की सूचना देती है। मेंने ग्रावेश से काँपते हुए स्वर में पूछा—यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन ? दो ही महीने में यह नौबत पहुँच गई ? मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा-अ्राप काइमीर की सैर करने गये थे, में भ्याकारा की सैर करने जा रहा हूं।
‘मगर यह दुःख कहानी कहकर में रोना ध्रोर रूलाना नहों चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतने परिश्रम से पढ़ने लगा, मानो तपस्या कर रहा हो। उसे यह धुन सवार हो गई थी कि साल भर की पढ़ाई दो महीने में समाप्त कर ले श्रौर स्कूल खुलने के बाद मुभसे इस श्रम का प्रांसा रूपी उपहार प्राप्ते करे। में किस तरह उसकी पीठ ठोकूंगा, शाबाशी दूँगा, झ्रपने मित्रों के बखान कहूँगा, इन भावनाश्रों ने श्रपने सारे बालोचित उस्साह ग्रौर तल्लीनता के साथ उसे वशीभूत कर लिया। मामाजी को दफ्तर के कामों में इतना ग्रवकाशा कहाँ कि उसके मनोरंजन का ध्यान रखें। शायद उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में खुरा होते थे। उसे खेलते देखकर वह जरूर डाँटते। पढ़ते देखकर भला क्या कहते ! फल यह हुग्रा कि मोहन को हलका-हलका ज्वर अ्राने लगा, किन्तु उस दशा में भी उसने पढ़ना न छोड़ा। कुछ श्रौर व्यतिश्रम भी हुए, ज्वर का प्रकोप श्रौर भी बढ़ा; पर उस दशा में भी ज्वर कुछ हलका हो जाता, तो किताबं देखने लगता था। उसके प्राशा मुभमें ही बने रहते थे। ज्वर की दशा में भी नौकरों से पूछता-भैया का पत्र श्राया ? वह कब ग्राएंगे ? इसके सिवा श्रौर कोई दूसरी श्रभिलाषा न थी। घ्रगर मुभे मालूम होता कि मेरी काइमीर-यात्रा इतनी महँगी पड़ेगी, तो उधर जाने का नाम भी न लेता। उसे बचाने के लिए मुभसे जो कुछ हो सकता था, वह मेंने सब किया;

किन्तु बुखार टाइफायड था; उसकी जान लेकर ही उतरा। उसके जीवन के स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि के श्राशीर्वाद बनकर मुभे प्रोत्साहित करने लगे श्रोर यह उसी का शुभ फल है कि श्राज भ्राप मुभ्के इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल घभिलाषाश्रों को प्रत्यक्ष रूप में लाकर मुभे यह संतोष होता है कि शायद उसकी पवित्र श्रातमा मुभे देखकर प्रसन्न होती हो 1 यही प्रेरया थी कि जिसने कठिन से कठिन परीक्षाश्रों में भी मेरा बेड़ा पार लगाया; नहीं तो में श्राज भी वही मंदबुद्धि सूयंप्रकाब हूं; जिसकी सूरत से ग्राप चिढ़ते थे।'

उस दिन से मैं कई बार सूर्यं्रकाश से मिल चुका हूँ । वह जब इस तरफ श्रा जाता है, तो बिना मुभसे मिले नहीं जाता है । मोहन को श्रब भी वह श्रपना इष्टदेव समभता है । मानव-र्रकृति का यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे मैं भ्राज तक नहीं समभ सका ।

## सद्गति

दुखी चमार द्वार पर भाड़ू लगा रहा था ग्रौर उसकी पत्नी भुरिया घए को गोबर से लीप रही थी । दोनों ग्रपने-ग्रपने काम से फुसंत पा चुके, तो चमारिन ने कहा-तो जाके पंडित बाबा से कह ग्राश्रो न ? ऐसा न हो कहीं चले जाएँ ।

- दुखी—हाँ जाता हूँ; लेकिन यह तो सोच, बैठेंगे किस चीज़ पर ?

भुरिया-कहीं से खटिया न मिल जाएगी ? ठकुराने से माँग लाना ।
दुखी—तू तो कभी-कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुरानेवाले मुभू खटिया देंगे ! श्राग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया दंगे ! कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले । भला, खटिया कौन देगा ! हमारे उपले, संठे, भूसा, लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहें उठा ले जाएँ। ला, ग्रपनी खटोली धोकर रख दें। गरमी के तो दिन हैं। उनके झ्राते-श्राते सूख जाएगी।

भुरिया—वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं । देखते नहीं, कितने नेम-धरम से रहते हैं।

दुखी ने ज़रा चिचतित होंकर कहा-हाँ, यह बात तो है । महुए के पत्त तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े-बड़े श्रादमी खाते हैं। वह पवित्तर है। ला तो डंडा, पत्त तोड़ लूँ।

भुंरिया—पत्तल में बना लूँगी । तुम जाश्रो; लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। श्रपनी थाली में रख दूँ !

दुखी—कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए श्रौर थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी किरोघ चढ़ श्राता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि श्राज तक टूटा हाथ लिये फिरता है। पत्तल में सीधा भी द्रेना, हाँ । मुदा तू छुना मत।

सद्गति
भूरी गोंड़ की लड़की को लेकर साह की दूकान से सब चीजें ले श्राना। सीधा भरपूर हो । सेर भर ग्राटा, ग्राघ सेर चावल, पाव भर दाल, ग्राघ पाव घी, नोन, हल्दी श्रौर पत्तल में एक किनारे चार श्राने पैसे रख देना । गोंड़ की लड़की न मिले, तो भुजिन के हाथ-पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहों गजब हो जाएगा ।

इन बातों की ताक़ीद करके दुखी ने लकड़ी उठायी श्रोर घास का एक बड़ासा गट्ठा लेकर पंडितजी से ग्र्ज करने चला। खाली हाथ बाबाजी की सेवा में कैसे जाता ? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय ग्रोर क्या था ? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर ही से दुतकारते ।

२
पंडित घासीराम ईरवर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते । मुँह-हाथ घोते ग्राठ बजते, तब श्रसली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद श्राध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर श्राइने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते । चंदन की दो रेखाश्रों के बीच में लाल रोरीं की बंदी होती थी । फिर छाती पर, बांहों पर चंदन की गोल-गोल मुद्रिकाएँ बनाते i फिर ठाकुरजी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, ग्रारती करते, घंटी बजाते । दस बजते-बजते वह पूजन से उठते श्रौर भंग छानकर बाहर श्राते। तब तक दो-चार जजमान द्वार पर ग्रा जाते। ईझोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी ।

श्राज वह पूजन गृह से निकले तो देखा, दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिये बैठा है । दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुप्रा ग्रौर उन्हें साष्टांग दंडवत् करके हाथ बाँधकर खड़ा हुग्रा । वह तेजस्वी मूरि देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्गां हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी ! छोटा-सा गोल-मटोल ग्रादमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त श्रांखें । रोरी श्रौर चंदन देवताग्रों की प्रतिभा प्रदान कर रही थी । दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले-प्भाज कसे चला रे दुखिया ?

दुखी ने सिर फुकाकर कहा—-बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज ! कुछ साइत-सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी ?

घासी-श्भाज मुभे छुट्टी नहीं । हाँ, साँभ तक श्रा जाऊँगा।
दुखी-नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाय । सब सामान ठीक कर श्राया हूँ । यह घास कहाँ रख दूँ ?

घासी—इस गाय के समाने डाल दे ग्रौर जरा भाड़ू लेकर द्वार तो साफ़ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई। उसे भी गोबर से लीप दे । तब तक में भोजन कर लूं । फिर जरा श्राराम करके चलूंगा । हां, यह लकड़ी भी चीर देना । ख्वलिहान में चार खाँची भूसा पड़ा है। उसे भी उठा लाना भ्रौर भुसौल में रख देना।

दुखी फ़ौरन हुव्म की तामील करने लगा । द्वार पर भाड़ू लगायी, बैठक को गोबर से लीपा । तब तक बारह बज गए। पंडितजी भोजन करने चले गए। दुसी ने सुबह से कुछ नहीं साया था। उसे भी ज़ोर की भूख लगी; पर वहाँ खाने को क्या धरा था ? घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडितजी बिगड़ जाएँ। बेचारे ने भूख दबायी भ्रोर लकड़ी फाड़ने लगा । लकड़ी की मोटी-सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने श्रपना जोर भ्राजमा लिया था। वह उसी दम-बम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे भ्रम्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर भुका देती थी। यहाँ कस-कसकर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता; पर उस गाँठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हांफता था, थककर बैठ जाता। फिर उठता था; हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर सीघी न होती थी, श्रांसों तले भ्धंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर श्रा रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी भ्रपना काम किए जाता था। श्रगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती, तो शायद कुछ ताकत श्राती। उसने सोचा, यहाँ चिलम भ्रौर वम्बाकू कहाँ मिलेगी ? त्राह्मनों का पूरा है। ब्राह्मन लोग हम नीच जातों की तरह तमाखू थोड़े ही पीते हैं । सहसा उसे याद ग्राया कि गाँव में एक गोंड़ भी रहता है। उसके यहाँ जरूर चिलम-्वमाबू होगी ! तुरंत उसके घर दोड़ा। खैर, मेहनत सुफल हुई। उसने तमाखू भी दी श्रीर चिलम दी; पर श्राग वहां न थी। दुखी

ने कहा—भाग की fिता न करो भाई। में जाता हूँ, पंडितजी के घर से मांग लूंगा। वहाँ तो श्रभी रसोई बन रही थी।

यह कहता हुग्रा वह दोनों चीजे लेकर चला श्राया श्रौर पंडितजी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला-मालिक, रचिक श्राग मिल जाय, तो चिलम पी लें।

पंडितजी भोजन कर रहे थे । पंडिताइन ने पूछा-यह कौन श्रादमी श्राग मांग रहा है ?

पंडित- प्ररे, वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है, थोड़ी-सी लकड़ी चीर दे । ग्राग तो है, दे दो।

पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा-चुम्हें तो जैसे पोथी-पश्रों के फेर में घरमकरम किसी बात की सुषि ही नहीं रही । चमार हो, घोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला श्राये। हिंदू का घर न हुग्रा, कोई सराय हुई । कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इसी लुम्पाठी से मुंह फुलस दूँगी । श्राग मांगने चले हैं !

पंडितजी ने उन्हें समभाकर कहा—भीतर श्रा गया, तो क्या हुश्रा। तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई । घरती पवित्र है। जरा-सी भ्राग दे क्यों नहीं देतीं, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लानियाँ यही लकड़ी फाड़ता, तो कम से कम चार भाने लेता।

पंडिताइन ने गरजकर कहा-वह घर में श्राया क्यों ?
पंडित ने हारकर कहा-ससुरे का श्रभाग था श्रोर क्या !
पंडिताइन-शच्छा, इस बसत तो ग्राग दिये देती हूँ; लेकिन किर जो इस तरह कोई घर में ग्राएगा, तो उसका मुंह ही जला दूँगी।

दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक ग्राया । सच तो कहती हैं । पंडित के घर में चमार कैसे चला श्राये ? बड़े पवितर होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछ्छता है, तभी तो इतना मान है। भरचमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया; मगर मुभे इतनी श्रकल भी न भ्रायी।

इसलिए जब पंडिताइन भ्राग लेकर निकलीं, तो वह मानो स्वर्ग का वरदान २

सद्गति
पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुग्रा बोला—पड़ाइन माता, मुभसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला ग्राया । चमार की श्रकल ही तो ठहरी ! इतने मूरख न होते, तो लात क्यों खाते ?

पंडिताइन 'चिमटे से पकड़कर श्राग लायी थीं। पाँच हाथ की दूरी से घूँघट की ग्राड़ से दुखी की तरफ़ श्राग फेंकी । श्राग की बड़ी-सी चिनगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को भोटे देने लगा । उसके मन ने कहा-यह एक पवित्तर बराह्मन के घर को झ्रपवित्तर करने का फल है। भगवान ने कितने जलंदी फल दे दिया । इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। ग्रीर सबके रुपये मारे जाते हैं, बराह्मन के रुपये भला कोई मार तो ले । घर भर का सत्यानाशा हो जाए, पाँव गल-गलकर गिरने लगें ।

बाहर भ्राकर उसने चिलम पी श्रौर फिर कुल्हाड़ी. लेकर जुट गया। खटखट की ग्रावाजें ग्राने लगीं।

उस पर श्राग पड़. गई, तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया ग्रा गई । पंडितजी भोजन करके उठे, तो बोलीं-इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है। मूखा होगा ।

पंडितजी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से समभकर पूछा-रोटियाँ हैं ?

पंडिताइन-दो-चार बच जाएँगी।
पंडित-दो-चार रोटियों में क्या होगा ? चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा।

पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोलीं-श्ररे, बाप रे ! सेर भर ! तो फिर रहने दो ।

पंडितजी ने श्रब शेर बनकर कहा-कुछ भूसी-चोकर हो, तो ग्राटे में मिला कर दो ठो लिट्ट ठोंक दो । साले का पेट भर जाएगा । पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता। इन्हें तो जुग्रार का लिट्ट चाहिए ।

पंडिताइन ने कहा-स्रब जाने भी दो, घूप में कौन मरे ।

## ३

दुखी नें चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली । दम लेने से ज़रा हाथों में

ताकत झ्या गई थी। कोई श्राध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़के बैठ गया ।

इतने में गोंड़ ग्रा गया। बोला—क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गाँठ न फटेगी । नाहक हलाकान होते हो ।

दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा - ग्रभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई ।

गोंड़-कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं । जाके माँगते क्यों नहीं ?

दुखी—कसी बात करते हो चिखुरी, बाम्हन की रोटी हमको पचेगी ।
गोंड़—पचने को पच जाएगी; पहले मिले तो । मूंछों पर ताव देकर भोजन किया श्रौर श्राराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। ज़मींदार भी कुछ खाने को देता है। हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी-बहुत मजूरी दे देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं !

दुखी-धीरे-धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें, तो ग्राफ़त श्रा जाए।
यह कहकर दुखी फिर सँभल पड़ा श्रौर कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया श्रायी । ग्राकर कुल्हाड़ी उसके हाय से छीन ली श्रौर कोई ग्राध घंटे खूब कस-कसकर कुल्हाड़ी चलायी; पर गाँठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी ग्रौर यह कहकर चला गया-तुम्हारे फ़ाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए।

दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गाँठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती । कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। में कब तक इसे चीरता रहूँगा ? ग्रभी घर पर सो काम पड़े हैं। कार-परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है; पर इन्हें इसकी क्या चिन्ता ? चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊँ। कह दूँगा, बाबा ! ग्राज तो लकड़ी नहीं फटी, कल ग्राकर फाड़ दूँगा।

उसने भौवा उठाया ग्रौर भूसा ढोने लगा । खलिहान यहाँ से दो फरलाँग से कम न था।। श्रगर भौवा ख़ूब भर-भरकर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता; लेकिन फिर भौने को उठाता कौन ? ग्रकेला भरा हुग्रा भौवा उससे न' उठ सकता था। इसलिए थोड़ा-थोड़ा लाता था। चार बजे कहीं भूसा खत्म

हुम्रा। पंडितजी की नींद भी खुली। मुंह-हाथ धोया, पान ख्वाया मोर बाहर निकले ! देखा, तो दुखी भीवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले-प्ररे, दुखिया, तू सो रहा है ? लकड़ी तो श्रभी ज्यों की ल्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा ? मुद्वी भर भूसा ढोने में संभा कर दी। उस पर सो रहा है! उठा, ले फुल्हाड़ी प्रोर लकड़ी फाड़ डाल। तुभसे ज़रा-सी लकड़ी नहीं फटती ! फिर साइत भी वैसी निकलेगी, मुभे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुश्रा श्रौर उसकी श्रांख बदली ।

दुसी ने फिर कुल्हाड़ी उठायी । जो बाते पहले से सोच रखी थीं, वह सब भूल गईं। पेट पीठ में घंसा जाता था, श्राज सबेरे जलपान तक न किया था। भ्रवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था; पर दिल को समभाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साइत ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। साइत ही का तो सब बेल है। जिसे चाहें बिमाड़ दें। पंडितजी गाँठ के पास श्राकर बड़े हो गए घ्रोर बढ़ावा देने लगे-हाँ, मार कसके, घ्रौर मार-कसके मार-पवे जोर से मार-तेरे हाथ में तो जसे दम ही नहीं है-लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है-हाँ-बस, फटा ही चाहती है ! दे उसी दरार में ।

दुसी घपने होरा में न था। न-जाने कौन-सी गुप्त शाक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकन, भूख, कमज़ोरी सब मानो भाग गई। उसे झ्रपने बाहुबल पर स्वयं प्राशचर्य हो रहा था। एक-एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। श्राध घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई-प्रोर दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा, प्यासा, थका हुप्रा शरीर जवाब दे गया।

पंडितजी ने पुकारा—उठके दो-चार हाथ ध्धौर लगा दे । पतली-पतली चैलियाँ हो जाएँ ।

दुखी न उठा। उन्होंने भी श्रब उसे दिक करना उचित न समभा। पंडितजी ने भीतर जाकर बूटी छ्वानी, शौच गए, स्नान किया भ्रौर पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी श्रभी तक वहीं पड़ा हुग्रा था। जोर से

पुकारा-प्ररे, क्या पड़े ही रहोगे दुखी ? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक-ठीक है न ?

दुसी फिर न उठा।
घ्रब पंडितजी को कुछ घंका हुई। पास जाकर देखा, तो दुखी घ्रकड़ा पड़ा हुग्रा था। बदहवास होकर भागे श्रौर पंडिताइन से बोले-दुखिया तो जैसे मर गया।

पंघ्तिताइन हकबकाकर बोलीं-बह तो श्रभी लकड़ी चीर रहा था न !
पंडित-हाँ, लकड़ी चीरते-चीरते मर गया। भ्रब क्या होगा ?
पंड्तिाइन ने शांत होकर कहा-होगा क्या, चमरीने में कहला भेजो, मुद्वा उठा ले जाएँ।

एक क्षए में गांव भर में खबर हो गई । पूरे में क्राह्मनों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड़ का था। लोगों ने उघर का रास्ता छोड़ दिया। कुएँ का रास्ता उषर ही से था, पानी कौसे भरा जाए। चमार की लारा के पास से हो कर पानी भरंने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडितजी से कहा-प्रब मुद्दा फॅईवाते क्यों नहीं ? कोई गाँव में धानी पीएगा या नहीं ?

इबर गोंड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया-खबरदार, मुद्दी उठाने मत जाना। ग्रभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि एक ग़रीब की जान ले ली । पंडित होंगे, तो श्रपने घर के होंगे। लाइ उठाश्रोगे तो तुम भी पकड़ जाग्रोगे।

इसके बाद ही पंडितजी पहुँचे; पर चमरोने का कोई भादमी लाश उठा लाने को तैयार न हुग्रा। हाँ, दुखी की स्त्री श्रोर कन्या दोनों हाय-हाय करतीं वहाँ चलीं ग्रौर पंडितजी, के द्वार पर श्राकर सिर पीट-पीटकर रोने लगीं। उसके साथ दस-पाँच ग्रौर चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समभाती थी, पर चमार एक भी न थां। पंडितजी ने चमारों को बहुत घमकाया, समभाया, मिन्नत की; पय चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुमा था, एक भी न मिनका । श्राखिर निराश होकर भ्रौट ग्राए।

भ्राषी रात तक रोना-पीटना जारी रहा। देवताश्रों का सोना मुरिकल हो

गया; पर लाश उठाने कोई चमार न श्राया; ग्रौर बाम्हन चमार की लाश कैसे उठाते ! भला, ऐसा किसी शास्त-पुरारा में लिखा है ? कहीं कोई दिखा दे ।

पंडिताइन ने मुँभलाकर कहा-इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली । सभों का गला भी नहीं थकता ।

पंडित ने कहा-रोने दो चुड़ललों को, कब तक रोழँगी ? जीता था, तो कोई बात न पूछता था । मर गया, तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब ग्रा पहुँचीं ।

पंडिताइन-चमार का रोना मनहूस है।
पंडित-हाँ, बहुत मनहूस ।
पंडिताइन——्रभी से दुर्गन्ब उठने लगी ।
पंडित—चमार था ससुरा कि नहीं । खाध-भखाध किसी का विचार है इन सबों को ?

पंडिताइन—इन सबों को धिन भी नहीं लगती ।
पंडित- भ्रष्ट हैं सब ।
रात तो किसी तरह कटी, मगर सबेरे भी कोई चमार न श्राया । चमारिनें भी रो-पीटकर चली गईं। दुर्गन्घ कुछ-कुछ फैलने लगी ।

पंडितजी ने एक रस्सी निकाली। उसका फन्दा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला, श्रौर फंदे को खींचकर कस दिया। श्रभी कुछ्क-कुछ घुंधला था। पंडितजी ने रस्सी पकड़₹र लाहा को घसीटना शुरू किया ग्रौर गाँव के बाहर घसीट ले गए। वहाँ से श्राकर तुरंत स्नान किया, दुर्गापाठ पढ़ा श्रौर घर में गंगाजल छ्डिड़का।

उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ श्रौर गिद्ध, कुत्ते श्रौर कौए नोच रहे थे। यही जीवन-पर्यन्त की भक्ति, सेवा श्रौर निष्ठा का पुरस्कार था !

## तगाद़ा

सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिवजी को जल चढ़ाया, दो दाने मिर्च चबाए, दो लोटे पानी पिया श्रौर सोटा लेकर तगादे पर चले ।
सेठजी की उम्र कोई पचास की थी। सिर के बाल भड़ गए थे ग्रोर खोपड़ी ऐसी साफ-सुथरी निकल श्रायी थी, जैसे ऊसर खेत। श्रापकी श्रांखें थीं तो छोटी, लेकिन बिलकुल गोल 1 चेहरे के नीचे पेट था श्रीर पेट के नीचे टांगें, मानो किसी पीपे में दो मेखें गाड़ दी गई हों। लेकिन यह खाली पीपा न था। इसमें सजीवता श्रौर कर्मशीलता कूट-कूटकर भरी हुई थी। किसी बाकीदार श्रसामी के सामने इस पीपे का उछ्छलना-कूदना श्रौर पैंतरे बदलना देखकर किसी नट का चिचिया भी लज्जित हो जाता। कैसे घ्रांखें लाल-पीली करते, कैस गरजते कि दर्शांकों की भीड़ लग जाती । उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जब वह दूकान पर होते, तो हरेक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फॅंक देते । हां, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, ग्रांखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जातीं, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनकी दूकान पर न श्राता ।

लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वह ग्रनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वह बराबर तगादा करते रहते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे श्रसामियों के माथे दूछ, पूरी, मिठाई श्रादि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारएा बात नहीं है ! एक भोजन का एक श्राना भी रख लें, तो केवल इसी मद में उन्होंने घ्रपने तीस वर्षों के महाजनी जीवन में कोई श्राठ सौ रुपये बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध, दही, तेल, तरकारी, उपले-इंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था.। इसलिए तगादे से न चूकते थे । श्रासमान फटा पड़ता हो, भाग बरस रही हो, श्राँधी

अ्राती हो; पर सेठजी प्रकृति के श्रटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते।

सेठानी ने पूछा—योजन ?
सेठजी ने गरजकर कहा-नहीं।
'साँभ का ?’
'भ्याने पर देखी जाएगी।'

## २

सेठजी के एक किसान पर पाँच रुपये ग्राते थे । छः महीने से दुष्ट ने सूदब्याज कुछ न दिया था, ग्रोर न कभी सौगात ही लेकर हाजिर हुग्रा था । उसका घर तीन कोस से कम न था, इसीलिए सेठजी टालते भाते थे। श्राज उन्होंने उसी गाँव चलने का निशचय कर लिया । ग्राज बिना उस दुष्ट से रुपये लिये न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए-घिघियाए; मगर इतनी लम्बी यात्रा वैदल करना निदास्पद था। लोग कहेंगे, नाम बड़े श्रौर दर्शान थोड़े। कहलाने को सेठ, चलते हैं पैदल। इसलिए मंथर गति से इधर-उधर ताकते, राहगीरों से बातं करते चले जाते थे कि लोग समभं, वायु-सेवन करने जा रहे हैं ।

सहसा एक खाली इक्का उसी तरफ़ जाता हुग्रा मिल गया। इक्केवान ने पूछा-कहाँ लाला, कहाँ जाना है !

सेठजी ने कहा-जाना तो कहीं नहीं है, दो पग तो ग्रौर है; लेकिन लाश्रो बैठ जाएँ ।

इककेवाले ने चुभती हुई ग्राँसों से सेठजी को देखा । सेठजी ने भी ग्रपनी गोल ग्राँखों से उसे घूरा। दोनों समभ गए, ग्राज लोहे के चने चबाने पड़ंगे ।

इकका चला। सेठजी ने पहला वार किया—कहाँ घर है मियाँ साहब ?
'घर कहाँ है हुज्सर, जहाँ पड़ रहूँ, वहीं पर है। जब घर था तब था। ग्रब तो बेचर, बेदर हूँ, अ्रैर सबसे बड़ी बात यह है कि बेघर हूँ, तकदीर ने पर काट लिए। लँडूरा बनाकर छोड़ दिया । मेरे दादा ननाबी में चकलेदार थे, हजूर, सात जिले के मालिक, जिसे चाहें तोप-दम कर दें, फाँसी पर लटका दें। सूरज निकलने के पहले लाखों की थैलियाँ नज़र चढ़ जाती थीं हजूर। नवाब साहब

भाई की तरह मानते थे । एक दिन वह थे, एक दिन यह है कि हम श्राप लोगों की गुलामी कर रहे हैं । दिनों का फेर है !

सेठजी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकैत है, भ्रखाड़ेबाज़; इससे पेब्य ग्राना मुरिकल है; पर श्रब तो कुंशती बद गई थी, श्रखाड़े में उतर पड़े थे। बोले—तो यह कहो कि बादशाही धराने के हो ? यह सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते । हमारे यहां लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, बराबर चलती रहती है, श्राज मेरे घर, कल तुम्हारे घर 1 तुम्हारे दादा ने रुपये तो खूब छोड़े होंगे ?

इक्फेवाला-प्र्ररे सेठ, उस दोलंत का कोई हिसाब था ! न जाने कितने तैखाने भरे हुए थे। बोरे में तो सोने-चांदी के डले रखे हुए थे। जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक-एक पत्थर पचास लाख का। चमक-दमक ऐसी थी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। इधर दादा का चालीसवाँ हुग्रा, उधर नवाबी बुर्द हुई। सारा खजाना लुट गया। छड़ड़ों पर लाद-लादकर लोग जवाहरात ले गए। फिर भी घर में इतना बच रहा था कि श्रब्बाजान ने जिन्दगी भर ऐश किया-ऐसा ऐश किया कि क्या कोई भकुवा करेगा। सोलह कहारों के सुखपाल पर निकलते थे। श्रागे-शीछे चोबदार दौड़ते चलते थे । फिर भी मेरे गुज़र भर को उन्होंने बहुत छोड़ा 1 ग्रगर हिसाबकिताब से रहता तो श्राज भला श्रादमी होता; लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था। रात-रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था, एक दिन यह ठोकरें खानी पड़ेंगी।

सेठ—भ्रल्ला मियाँ का सुकुर करो भाई कि ईमानदारी से श्रपने बाल-बच्चों की परिवरिशा तो करते हो; नहीं तो हमारे-तुम्हारे कितने ही भाई रात-दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने-दाने को मोहताज रहते हैं 1 ईमान की सलामती चाहिए । नहीं, दिन तो सभी के कट जाते हैं, दूध-रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या ! बड़ी बात तो ईमान है। मुभे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत से साफ़ सच्चे श्रादमी हो । बेई्ईमानों की तो सूरत ही से फटकार बरसती है ।

इक्केवाला—सेठजी, श्रापने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे, तो सब

कुछ है । श्राप लोगों से चार पैसे मिल जाते हैं, वही बाल-बच्चों को खिला-पिला कर पड़ा रहता हूं। हजूर, घ्रैर इक्केवालों को देखिए, तो कोई किसी मर्जं में मुब्तिला है, कोई किसी मर्ज में। मैंने तोबा बोला ! ऐसा काम ही क्यों करे, कि मुसीबत में फ़ँसे । बड़ा कुनबा है । हुजूर, माँ हैं, बच्चे हैं, कई बेवाएँ हैं, भ्रौर कमाई यही इक्का है। फिर भी श्रल्लाह मियाँ किसी तरह निबाहे जाते हैं।

सेठ—वह बड़ा कारसाज़ है खाँ साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी ।

इक्केवाला—श्राप लोगों की मेहरबानगी चाहिए ।
सेठ—भगवान् की मेहरबानी चाहिए। तुमसे खूब भेंट हो गई; में इकके बालों से बहुत घबराता हूँ; लेकिन श्रब मालूम हुग्रा, ग्रच्छे-बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा; दीनदार श्रादमी मैंने नहीं देखा । कैसी तो साफ़ तबियत पायी है तुमने कि वाह!

सेठजी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इकक्केवाला समभ गया कि यह महाशय पल्ले सिरे के बैठकबाज हैं। यह् सिर्फ़ मेरी तारीफ़ करके मुभे चकमा दिया चाहते हैं । श्रब श्रौर किसी पहलू से श्रपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुरिकल है, शायद इनसे भय से कुछ्ध ले महुं। बोला —मगर लाला, यह न समभिए कि में जितना सीधां ग्रौर नेक नज़र भ्राता हूँ, उतना सीधा श्रौर नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हुं; लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यों कहिए, श्रापकी जूतियाँ सीधी कर दूँ; लेकिन किराये के मामले में किसी के साथ रिं्रायत नहीं करता । रिग्रायत करूँ, तो खाऊँ क्या ?

सेठजी ने समभा था, इक्केवाले को हत्थे पर चढ़ा लिया । ग्रब यात्रा निविध्न श्रौर नि:शुल्क समाप्त हो जाएगी; लेकिन यह श्रलाप सुना, तो कान खड़े हुए। बोले—भाई, रुपये-पैसे के मामले में में भी किसी से रिग्रायत नहीं करता; लेकिन कभी-कभी जब यार-दोस्तों का मामला ग्रा पड़ता है, तो भख मारकर दबना ही पड़ता है । तुम्हें भी कभी-कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरौवती तो नहीं की जाती।

इक्केवाले ने रुख्खेपन से कहा—मैं किसी के साथ मुरौवत नहीं करता । मुरौवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंडूल हूँ । मजाल क्या

कि कोई एक पैसा दबा ले । घरवाली तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं, दूसरों की बात ही क्या है। श्रौर इक्केवाले श्रपने महाजन की खुशामद करते हैं। उसके दरवाज़े पर खड़े रहते हैं । यहाँ महाजनों को भी घता बताता हूँ। सब मेरे नाम को रोते हैं । रुपये लिए श्रोर साफ डकार गया। देखें, श्रब कैसे वसूल करते हो बच्चा, नालिस करो, घर में क्या धरा है, जो ले लोगे ।

सेठजी को मानो जूड़ी चढ़ श्राई। समभ गए, यह शौतान बिना पैसे लिए न मानेगा। जानते कि यह विपत्ति गले पड़ेगी, तो भूलकर भी इकके पर पाँव न रखते । इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर टूट जाते थे । श्रगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े, तो फिर लेन-देन कर चुका ।

सेठजी भक्त जीव थे । शिवजी को जल चढ़ाने में, जब से होशा संभाला, एक नागा भी न किया। क्या भन्तवत्सल हांकर भगवान् इस श्रवसर पर मेरी सहायता न करेंगे ? इष्टदेव का सुमिरन करके बोले-खाँ साहब, ग्रौर किसी से चाहे न दबो, पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा। वह तो किसी के सगे नहीं होते ।

इक्केवाले ने क़हकहा मारा—कभी नहीं, उससे उलटे श्रोर कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला, भट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ ग्रौर थाने पर पहुँचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है श्रोर इनाम भी। क्या मजाल कि कोई बोल सके। लइसन नहीं लिया ग्राज तक लइसन ! मजे़े में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चूं नहीं कर सकता । मेले-ठेलों में श्रपनी खूब बन ग्राती है i श्रच्छे-श्रच्छे माल चुन-चुनकर कोतवाली पहुँचाता हूं । वहाँ कौन किसी की दाल गलती है । जिसे चाहें रोक लें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। बीस बहाने हैं। कह दिया, राक था कि यह ग्रौरत को भगाए लिए जाता था, या ग्रौरत को कह दिया कि ग्रपनी ससुराल से रूठकर भागी जाती थी। फिर कौन बोल सकता है ? साहब भी छोड़ना चाहें, तो नहीं छोड़ सकते । मुभे सोधा न समभिएगा। एक ही हरामी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पहुँचकर एक के दो लेता हूँ । ज़रा भी चीं-चपड़ किया, तो श्रास्तीन चढ़ा, पैंतरे बदलकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है, जो सामने ठहर सके ?

सेठजी को रोमांच हो ग्राया । हाथ में एक सोंटा तो था, पर उसका व्यवहार करने की शाक्ति का उनमें श्रभाव था। श्राज बुरे फँसे, न जाने किस मनहूस का मुँह देखकर घर से चले थे। कहीं यह दुष्ट उलक पड़े, तो दस-पांच दिन हल्दी-सोंठ पीना पड़े। श्रब से भी कुशल है, यहाँ उतर जाऊँ, जो बच जाए, वही सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले- श््च्छा, श्रब रोक लो खाँ साहब, मेरा गाँव भ्रा गया। बोलो, तुम्हें क्या दे दूँ ?

इक्केवाले ने घोड़े को एक चाबुक श्रौर लगाया श्रोर निर्दयता से बोलामजूरी सोच लो भाई। तुमको न बैठाया होता, तो तीन सवारियाँ बैठा लेता । तीनों चार-चार श्राने भी देते, तो बारह श्राने हो जाते । तुम श्राठ ही श्राने दे दो ।

सेठजी की बघिया बैठ गई। इतनी बड़ी रक़म उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी-सी दूर के लिए इतना किराया, वह किसी तरह न दे सकते थे । मनुष्य के जीवन में एक ऐसा भ्रवसर भी श्राता है, जब परिएाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठजी के जीवन में यह ऐसा ही श्रवसर था। श्रगर श्राने, दो ग्राने की बात होती, खून के घूंट पीकर दे देते; लेकिन श्राठ ग्राने के लिए, कि जिसका द्विगुएा एक कलदार होता है, श्रगर तू-तू मे-में ही नहीं, हाथापाई की भी नोबत ग्राए, तो वह करने को तैयार थे। यह निइचय करके वह दृढ़ा के साथ बैं रहे।

सहसा सड़क के किनारे एक भोपड़ा नज़र ग्राया। इक्का रुक गया, सेठजी उतर पड़े श्रौर कमर से एक दुग्रन्नी निकालकर इककेवान की ग्रोर बढ़ायी ।

इक्केवान ने सेठजी के तेवर देखे, तो समभ गया, ताव बिगड़ गया। चाशानी कड़ी होकर कठोर हो गई। भ्रब वह दाँतों से लड़ेगी। ऐसे चुबलाकर ही मिठास का श्रांंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला-मेरी श्रोर से इसकी रेवड़ियाँ लेकर बाल-बच्चों को खिला दीजिएगा। श्रल्लाह ग्रापको सलामत रखे।

सेठजी ने एक घ्राना श्रौर निकाला श्रोर बोले—बस, श्रब जबान न हिलाना, एक कोड़ी भी बेसी न दूँगा ।

इक्केवाला-नहीं मालिक, श्राप ही ऐसा कहेंगे, तो हम ग़रीबों के बालबच्चे कहाँ से पलेंगे ? हम लोग भी श्रादमी पहचानते हैं हुज्रा।

इतने में भोपड़ी में से एक स्री गुलाबी साड़ी पहने, पान चबाती हुई निकल श्राई श्रौर बोली—श्राज बड़ी देर लगाई। (यकायक सेठजी को देखकर) श्रच्छा, ग्राज लालाजी तुम्हारे इक्के पर थे । फिर श्राज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा ? एक चेहरेशाही तो मिली ही होगी। इधर बढ़ा दो सीधे से ं

यह कहकर वह सेठजी के समीप श्राकर बोली-श्राराम से चरपैया पर बैठो लाला। बड़े भाग थे कि ग्राज ग्रापके सबेरे दर्शंन हुए।

उसके वस्त्र मंद-मंद महक रहे थे। सेठजी का दिमाग़ ताज़ा हो गया। उसकी श्रोर कमखियों से देखा 1 ग्रौरत चंचल, बांकी-कटीली, तेज़-तर्रार थी। सेठानीजी की मूर्ति ग्राँखों के सामने घ्रा गई—भद्दी, थल-थल, पिल-पिल, पैरों में बेवाव फटी हुई, कपड़ों से दुर्गन्ध उठती हुई । सेठजी नाममात्र को भी रसिक न थे, पर इस समय श्रांबों से हार गए ! श्राँखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। भ्रभी कोस भर की मंजिल बाकी है, इसका खयाल ही न रहा ।

स्र्री एक छोटी-सी पंखिया उठा लाई श्रौर सेठजी को भलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंब का एक भोंका श्राकर सेठजी को उन्मत्त करने लगा ।

सेठजी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी श्रनुभव न किया था । उन्हें प्राय: सभी घृरा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया । उसके हाथ से पंखिया छोन लेनी चाही ।
'तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाग्रो मैं भल लूं।'
'यह कैसी बात है लालाजी । श्राप हमारे दरवाजे पर भ्राए हैं। क्या इतनी खातिर भी न करने दीजिएगा ? श्रौर हम किस लायक हैं ? इधर कहीं दूर जाना है ? ग्रब तो बहुत देर हो गई। कहाँ जाइएगा ?

सेठजी ने पापी श्राँखों को फेरकर और पापी मन को दबाकर कहा-यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं जाना है । साँभ को इघर ही से लोटूंगा ।

सुन्दरी मे प्रसन्न होकर कहा—तो फिर श्राज यहीं रहिएगा । सांभ को

फिर कहां जाइएगा ! एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए । फिर न-जाने कब मुलाक़ात होगी ?

इककेवाले ने श्राकर सेठजी के कान में कहा-पसे निकालिए तो दाने-चारे का इन्तजाम कहू ?

सेठजी ने चुपके से श्रठन्नी निकालकर दे दी ।
इककेवाले ने फिर पूछा-स्रापके लिए कुछ मिठाई लेता श्राऊँ ? यहाँ ग्रापके लायक मिठाई तो क्या मिलेगो, हाँ मुंह मीठा हो जाएगा।

सेठजी बोले-मेरे लिए कोई ज़हरत नहीं; हाँ, बच्चों के लिए यह चांर श्राने की मिठाई लिवाते ग्राना ।

चवन्नी निकालकर सेठजी ने उसके सामने ऐसे गर्वं से फेंकीं, मानो इसकी उनके सामने कोई हकीकत नहीं है। सुन्दरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे; पर डरते थे कि कहीं वह यह न समभे, लाला चवन्नी क्या दे रहे हैं, मानो किसी को मोल ले रहे हैं।

इक्केवाला चवन्नी उठाकर जा रहा था कि सुन्दरी ने कहा-सेठजी की चवन्नी लौटा दो। लपककर उठा ली। शार्म नहीं ग्राती। यह मुभसे रपया ले लो। श्राठ श्राने की ताज़ी मिठाई बनवाकर लाओ्रो ।

उसने रुपया निकालकर फेंका। सेठजी मारे लाज के गड़ गए। एक इक्केवान की भठियारिन, जिसकी टके की भी श्रौकात नहीं, इतनी खातिरदारी करे कि उनके लिए पूरा रुपया निकालकर दे दे, यह भला कैसे सह सकते थे ? बोले-नहीं-नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम श्रपना रुपया रख लो (रसिक ग्राँखों को तृप्त करके) में रुपया दिए देता हूँ । यह लो, ग्राठ श्राने की ले लेना ।

इक्केवान तो उधर मिठाई ग्रौर दाना-चारे की फ़िक में चला, इधर सुन्दरी ने सेठ से कहा—यह तो ग्रभी देर में ग्राएगा लाला, तब तक पान तो खाग्रो। सेठजी ने इबर-उधर ताककर कहा-यहाँ तो कोई तम्बोली नहीं है।
सुन्दरी उनकी श्रोर कटाक्षपूरां नेत्रों से देखकर बोली—क्या मेरे लगए पान तम्बोली के पानों से भी खराब होंगे ?

सेठजी ने लज्जित होकर कहा— नहीं-नहीं, यह बात नहीं । तुम मुसलमान हो न ?

सुन्दरी ने विनोदमय श्राग्रह से कहा सुदा की कसम, इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिलाकर छोड़ंगी !

यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला ग्रीर सेठजी की तरफ़ चली। सेठजी ने एक मिनट तक तो, हाँ $!$ हाँ ! किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर ज़ोर से दोनों श्रोंठ बन्द कर लिये; पर जब सुंदरी किसी तरह्ट नानी, तो सेठजी ग्रपना धर्म लेकर बेतहाशा भागे। सोंटा वहीं चारपाई पर रह गया। बीस कदम पर जाकर श्राप रक गए श्रौर हाँफकर बोले-देखो, इस तरह किसी का धर्मं नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुश्रा पानी पी लें, तो धर्म भ्रष्ट हो जाए।

सुन्द्री ने फिर दौड़ाया। सेठजी फिर भागे। इघर पचास वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का श्रवसर न पड़ा था। घोती खिसककर गिरने लगी; मगर इतना अ्यवकाश न था कि धोती बाँव लें। बेचारे धर्म को कंवे पर रखे दोड़े चले जाते थे। न मालूम कब कमर से रुपयों का बटुम्रा खिसक पड़ा। जब एक पचास कदम पर फिर रुके श्रौर धोती ऊपर उठायी, तो बठुग्रा नदारद। पीछे फिरकर देखा । सुंदरी हाथ में बटुग्रा लिये, उन्हें दिखा रही थी श्रौर इशारे से बुला रही थी। मगर सेठजी को धर्म रुपये से कहीं प्यारा था। दो-चार कदम चले, किर रक गए।

यकायक घर्म-बुद्धि ने डाँट बतायी—थोड़े रुपये के लिए धर्मं छोड़ देते हो। रुपये बहुत मिलेंगे। धर्म कहां मिलेगा ?

यह सोचते हुए वह अ्रपनी राह चले, जसे कोई कुत्ता भगड़ानू कुत्तों के बीच से भ्याहत, दुम दबाए भागा जाता हो ग्रौर बार-बार पीछे फिरकर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट श्रा तो नहीं रहे हैं ।

## दो कबें

त्र्रब न वह यौवन है, न वह नशा है, न वह उन्माद। वह महफ़िल उठ गई, वह दीपक बुभ गया, जिससे मह़फ़िल की रौनक थी। वह मेमर्मूत्व कब की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप श्रब भी हृदय पर है श्रोर उसकी श्रमर स्मृति श्रांखों के सामने। वारांगनाआों में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लेभ है ध्रौर रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समरंशा, ऐसी भक्ति घ्रीर भी दुर्लंभ ।

कुँवर रनवीर्रासह रोज बिला नागा संध्या समय जुहरा की कत्र के दर्शान करने जाते थे, उसे फूलों से सजाते, श्रांसुभ्भों से सींचते । पंद्रह साल गुज़र गए, एक दिन भी नागा नहीं हुश्रा। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देशय था, उस प्रेम की, जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया श्रोर जो कुछ प्रनुभव किया, उसी की याद श्रब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती, जो जुहरा का प्रसाद श्रौर कुंवर साहब की सारी श्रभिलाषाग्रों की कॅद्र थी।

कुँवर साहब ने दो शादियाँ की थीं, पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी । कुँवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफ़िल में उन्हें जुहरा के दरांन हुए। उस निराश पति श्रौर भ्रतृप्त युवती में ऐसा मेल हुश्रा, मानो चिरकाल से बिछछछे़े़े हुए दो साथी फिर मिल गए हों। जीवन का वसंत-विकास संगीत श्रौर सीरभ से भरा हुग्रा श्राया, मगर श्रफ़सोस ! पाँच वर्षों के अं्पकाल में उसका भी घंत हो ग़या। वह मधुर स्वप्त निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वह सेवा और ह्रत की देवी तीम साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई।

कुँवर साहब ने इस प्रमादेशा का इतने ग्रुनुराग से पालन किया कि देखनेवालों को श्राइचर्य होता था। कितने ही तो उन्हें पागल समभते थे। सुलोचना

ही की नींद सोते, उसी की नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साय सैर करतेइतनी एकाग्रता के साथ, जैसे कोई विधवा श्रपने श्रनाथ बच्चे के पाले ।

जब से वह यूनिर्वसिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुँचा ग्राते श्रौर शाम को सुद जाकर ले ग्राते। वह उसके माथे पर से कलंक धो डालना चाहतें थे, जो मानो विधाता ने फूर हाथों से लगा दिया था। घन तो उसे न घो सका; शायद विद्या धो डाले़।
२

एक दिन शाम को कुँवर साहब जुहरा के मज़ार को फूलों से सजा रहे थे श्रौर सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गॅंद बेला रही थी कि सहसा उसने श्रपने कालेज के प्रोफेसर डाकटर रामेन्द्र को ग्राते देसा । सकुचाकर मुंहु फेर लिंया, मानो उन्हें देसा ही नहीं । शंका हुई, कहीं रामेन्द्र इस मज़ार के विषय में कुछ पूछ न बैठें।

यूनिर्वासटी में दासिलं हुएँ उसे एक साल हुग्रा। इस एक साल में उसने प्रशाय के विविध रूवों को देख लिया था। कहीं कीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं कुत्सा थी, कहों लालसा थी, कहीं उचछृछ्ब़लता थी, कितु कहीं वह सहृदयता न थी, जो प्रेम का मूल है। केवल रामेन्द्र ही एक ऐसे सज्जन थे, जिन्हें श्रपनी श्रोर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी; पर उनकी ग्रांसों में कितनी विवशता, कितने पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी।

रामेन्द्र ने कुँवर साहब की श्रोर देखकर कहा-तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं ?

सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बोली-यह इनकी पुरानी ग्रादत है ।

रामेन्द्र-किसी महात्मा की समाधि है ?
सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेन्द्र यह तो जानते थे कि सुलोचना कुँवर साहब की दासता श्रोरत की लड़की है; पर उन्हें यह न मालूम था कि यह उसी की कल्र है श्रोर कुंवर साहब ग्रतीत प्रेम के इतने उपासक हैं । मगर यह प्रशन उन्होंने बहुत बीमे स्वर में न किया था। कुँवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कान में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया ओर

समीप जाकर बोले-संसार की श्यांखों में तो वह महात्मा न थीं; पर मेरी भ्याँखों में थों, श्रौर हैं। यह मेरे प्रेम की समाधि है।

सुलोचना की इच्छा होती थी, यहाँ से भाग जाऊँ; लेकिन कुँवर साहब को जुहरा के यशोगान में भ्यात्मिक श्रानंद मिलता था। रामेन्द्र का विस्मय देखकर बोले-इसमें वह देवी सो रही है, जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था। यह सुलोचना उसी का प्रसाद है।

रामेन्द्र ने कब्र की तरफ देखकर श्राइचयं से कहा-ग्रच्छा !
फुँवर साहब ने मन में उस प्रेम का ग्रानंद उठाते हुए कहा-वह जीवन ही ग्रौर था, प्रोफेसर साहब ! ऐसी तपस्या मैंने झ्योर कहीं नहीं देखी। ग्रापको फुरसत हो, तो मेरे साथ चलिए। आ्रापको उन यौवन-रमृतियों....

सुलोचना बोल उठी-वह सुनने की चीज़ नहीं है, दादा !
क्फ़ंवर-में रामेन्द्र बाबू को ग़रर नहीं समभता ।
रामेन्द्र को प्रेम का यह श्रलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न-सा मालूम हुमा। वह कुँवर साहब के साथ ही उनके घर ग्राये ग्रौर कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम-स्मृतियों को सुनते रहे।

जो वरदान माँगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था, दुविधे में पड़कर रह जाते थे, वह झ्राज उन्होंने माँग लिया ।

लेकिन विवाह के बाद रामेन्द्र को नया श्रनुभव हुग्रा। महिलाग्रों का ग्रानाजाना प्राय: बंद हो गया । इसके साथ ही मर्द दोस्तों की भ्यामद-रफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका ताँता लगा रहता थां। सुलोचना उनके श्रादर-सत्कार में लगी रहती। पहले एक-दो महीने तक तो रामेन्द्र ने इघर घ्यान नहीं दिया; लेकिन ज़ब कुई महीने गुज़र गए श्रौर स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया, तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा-यह लोग ग्राजकल ग्यकेले ही ग्राते हैं ! 4. सुलोचना ने धीरे से कहा-हाँ, देखती तो हूँ ।

रामेन्द्र-इनकी भ्रौरतं तो तुमसे परहेज़ नहीं करतीं ?
सुलोचना-आायद करती हों ।

रामेन्द्र-मगर ये लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं। इनकी श्रौरतें भी रिक्षित हैं, फिर क्या बात है ?

सुलोचना ने दबो जबान से कहा —मेरी समभ में कुछ नहीं श्राता ।
रामेन्द्र ने कुछ देर श्रसमंजस में पड़कर कहा—हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएँ तो क्या हर्ज ? वहाँ तो कोई हमें न जानता होगा ।

सुलोचना ने श्रबकी तीव्र स्वर में कहा—दूसरी जगह क्यों जाएँ ? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी से कुछ माँगते नहीं । जिसे श्राना हो श्राये, न श्राना हो, न श्राये । मुंह क्यों छ्छिपाएँ ?

धीरे-धीरे रामेन्द्र पर एक ग्रोर रहस्य खुलने लगा, जो महिलाश्रों के ठ्यवहार से कहीं भघिक घृरास्पद ग्रौर श्रपमानजनक था । रामेन्द्र को श्रब मालूम होने लगा कि ये महाराय जो घ्राते हैं प्रोर घंटों बैठे सामाजिक घ्रोर राजनीतिक प्रशनों पर बहसें किया करते हैं, वास्तव में विचार-विनिमय के लिए नहीं, बल्कि रूप की उपासना के लिए श्राते हैं। उनकी श्रांखें सुलोचना को खोजती रहती हैं। उनके कान उसी की बातों की श्रोर लगे रहते हैं। उसकी रूप-माधुरी का ग्रानंद उठाना ही उनका श्रभीष्ट है। यहाँ उन्हें वह संकोच नहीं होता, जो किसी भले घ्रादमी की बहू-बेटी की ग्रोर श्रांखें नहीं उठने देता। शायद वे सोचते हैं, यहाँ उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है ।

कभी-कभी जब रामेन्द्र की श्रनुपस्थिति में कोई महोाशय श्रा जाते, तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता । वे भ्रपनी चितवनों से, श्रपने कुत्सित संकेतों से, भ्रपनी रहस्यपूर्यां बातों से, भ्रपनी लम्बी साँसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं, श्रगर रामेन्द्र का तुम पर सोलहों ग्राना श्रधिकार है, तो थोड़ी-सी दक्षिराए के श्रधिकारी हम भी हैं। सुलोचना उस वक्त जहर का घूंट पीकर रह जाती ।

ग्रब तक रामेन्द्र श्रोर सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे। वहाँ उदार सज्जनों का ग्रच्छा जमघट रहता था। जब तक रामेन्द्र को किसी की श्रोर से संदेह न था, वह उसे ग्राग्रह करके श्रपने साथ ले जाते थें। सुलोचना के पहुँचते ही वहाँ एक स्फूर्ति-सी उत्पन्न हो जाती थी । जिस मेज पर सुलोचना बैठती, उसे

लोग घेर लेते थे। कभी-कभी सुलोचना गाती भी थी। उस वक्त सबके सब उन्मत्त हो जाते ।

क्लब में महिलाग्रों की संख्या श्रहिक न थो। मुरिकल से पाँच-छ: लेडियाँ भ्याती थीं, मगर वे भी सुलोचना से दूर-दूर रहती थों, बलिक ग्रपनी भाव-भंगियों घंर कटाक्षों से वे उसे जता देना चाहती थीं कि तुम पुरुषों का दिल खुड करो, हम कुल-बधुप्यों के पास नहीं ग्रा सकतीं ।

लेकिन जब रामेन्द्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुग्रा, तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया, मित्रों के यहाँ भी श्राना-जाना कम कर दिया, घ्यौर श्रपने यहां भानेवालों की भी उपेक्षा करने लगे। वह चाहते थे कि मेरे एकांववास में कोई विध्न न डाले। श्राखिर उन्होंने बाहर श्राना-जाना छोड़ दिया। घ्यपने चारों आ्रोर छल-कपट का जाल-सा बिछ्छा हुश्रा मालूम होता था, किसी पर विशवास न कर सकते थे, किसी से सद्व्यवहार की श्राशा नहीं । सोचते ऐसे धूर्त, कपटी, दोस्ती की श्राड़ में गला काटनेवाले प्रादमियों से मिलें ही क्यों ?

वे स्वभाव से मिलनसार भ्रादमी थे। पकेे यारबाश । यह एकांतवास जहाँ न कोई सैरें थी, न विनोद, न कोई चहल-पहल, उनके लिए कठिन कारावास से कम न था। यद्यपि कर्म भ्रीर वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे; लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म श्रोर सरांक श्रांखों से श्रब यह बात छिपी न थी कि यह श्रवस्था इनके लिए दिन-दिन श्रसह्य होती जाती थी। वह दिल में सोचती, इनकी यह दशा मेरे ही कारएा तो है, में ही तो इनके जीवन का कांटा हो गई !

एक दिन उसने रामेन्द्र से कहा—श्राजकल क्लब क्यों नहीं चलते ? कई सप्ताह हुए, घर से निकले तक नहीं ?

रामेन्द्र ने बेदिली से कहा—मेरा जी कहीं जाने को नहीं चाहता । श्रपना घर सबसे भच्छा ।

सुलोचना-जी तो ऊबता ही होगा। मेरे कारा यह तपस्या क्यों करते हो ? में तो न जाऊँगी। उन स्तियों से मुभे घृएा होती है। उनमें एक भी ऐसी नहीं, जिसके दामन पर काले दाग नहीं; लेकिन सब सीता बनी फिरती हैं ।

मुभे तो उनकी सूरत से चिढ़ हो गई है; मगर तुम क्यों नहीं जाते ? कुछ दिल ही बहल जाएगा।

रामेन्द्र-दिल नहों, पत्थर बहलेगा। जब श्रंदर श्राग लगी हुई हो, तो बाहर शांति कहाँ ?

सुलोचना चौंक पड़ी। ग्राज पहली बार उसने रामेन्द्र के मुंह से ऐसी बात सुनी। वह ग्रपने ही को बहिष्कृत समभती थी। श्रपना ग्रनादर जो कुछ था, उसका था। रामेन्द्र के लिए तो श्रब भी सब दरवाजे खुले हुए थे। वह जहाँ चाहें जा सकते हैं, जिनसे चाहें मिल सकते हैं, उनके लिए कौन-सी रकावट हैं; लेकिन नहीं, घ्रगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता, तो उनकी यह दशा क्यों होती ? प्रतिष्ठित घरानों की श्रोरतें श्रातीं, श्रापस में मैन्री बढ़ती, जीवन सुख से कटता, रेशाम में रेशम का पैबन्द लग जाता। अ्रब तो उसमें टाट का वैबंद लग गया। मैंने ग्राकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। उसके मुख पर उदासी छा गई।

रामेन्द्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी ज़बान से एक ऐसी बात निकल गई, जिसके दो श्रर्थ हो सकते हैं। उन्होंने फोरन बात बनायी-क्या तुम समभती हो कि हमं श्रोर तुम झ्रलग-य्यलग हैं ? हमारा श्रोर तुम्हारा जीवन एक है। जहाँ तुम्हारा श्रादर नहीं, वहाँ में कैसे जा सकता हूँ ? फिर मुभे भी समाज के इन रंगे सियारों से घृराए हो रही है।.में इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूं। पद या उपाधि या धन से किसी की श्रात्मा शुद्ध नहीं हो जाती । जो ये लोग करते हैं, वह श्रगर कोई नीचे दरजे का ग्रादमी करता, उसे कहीं मुँह दिखाने की हिम्मत न होती; मगरं यह् लोग श्रपनी सारी बुराइयाँ उदारतावाद के पर्दे में छिपाते हैं। इन लोगों से दूर रहना ही भ्रच्छा ।

सुलोचना का चित्त शांत हो गया।

## $\gamma$

दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चाँद-सी बालिका का उदय हुश्रा। उसका नाम रखा गया शोभा। कुँवर साहब का स्वास्थ्य इन दितों कुछ श्रच्छा ती था। मंसूरी गए हुए थे । यह खबर पाते ही रामेन्द्र को तार दिया कि जन्चा थोर बच्चा को लेकर यहां श्रा जात्रो।

लेकिन रामेन्द्र इस श्रवसर पर न जाना चाहते थे । श्रपने मित्रों की सज्ज्नता घ्रौर उदारता की ग्रंतिम परीक्षा लेने का इससे श्रच्छा ग्रौर कौन-सा श्रवसर हो सकता था। सलाह हुई, एक शानदार दावत दी जाए। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था। कई श्रच्छे-श्यच्छे गवैए बुलाए गए, श्रुंगरेजी, हिदुस्तानी, मुसलमानी, सभी प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया गया ।

कुँवर साहब गिरते-पड़ते मंसूरी से श्राए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक-एक करके श्राने लगे। कुँवर साहब स्वयं उनका - स्वागत कर रहे थे। खाँ साहब श्राये, मिर्जा साहब ग्राये, मीरें साहब ग्राये; मगर पंडितजी श्रोर बाबूजी श्रोर लाला साहब श्रौर चौषरी साहब श्रौर कक्कड़, मेहरा ग्रौर चोपड़ा, कौल घ्यौर हुकूू, श्रीवास्तव ध्रौर खरे, किसी का पता न था ।

यही सब लोग होटलों में सब-कुछ खाते थे, श्रंडे श्रौर शराब उड़ाते थेइस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे। फिर ध्राज क्यों तरारीफ़ नहीं लाये ? इसलिए नहीं कि छूत-छात का विचार था; बल्कि इसलिए कि वह भ्रपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समभते थे श्रौर वह सनद देने की उनकी इच्छा न थी।

दस बजे रात तक कुँवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब उस वक्त तक कोई न श्राया, तो कुँवर साहब ने श्राकर रामेन्द्र से कहा——्रब लोगों का इंतज़ार फजूल है । मुसलमानों को खिला दो श्रोर बाकी सामान गरीबों को दिला दो ।

रामेन्द्र एक कुर्सी पर हतबुद्धि-से बैठे हुए थे । कुंठित स्वर में बोले—जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूं ।

कुँवर-मिंने तो पहले ही समभ लिया था । हमारी तौहीन नहीं हुई। खुद उन लोगों की कलई खुल गई।

रामेन्द्र-खैर, परीक्षा तो हो गई। कहिए तो श्रभी जाकर एक-एक की खबर लूं ।

कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा-क्या-क्या उनके घर जाकर ?
रामेन्द्र—जी हाँ । पूछूँ, कि झ्राप लोग जो समाज-सुधार का राग घ्रलापते फिरते हैं, वह किस बल पर ?

दो कलें
कुँवर-व्यर्थ है। जाकर श्राराम से लेटो। नेक भ्रौर बद की सबसे बड़ी पहचान भ्रपना दिल है। श्रगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं, तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले, हमें किसी की परवाह न करनी चाहिए।

रामेन्द्र-लेकित में इन लोगों को यों न छोड़ूगा-एक-एक की बखिया उघेड़कर रख न दूँ, तो नाम नहीं।

यह, कहकर उन्होंने पत्तल घ्रौर कसोरे उठवा-उठवाकर कंगालों को देना शुख्र किया !

## $y$

रामेन्द्र सैर करके लौटे ही थे कि वेरयाश्रों का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए श्रा वंहुँचा ! जुहरा की एक सगी भतीजी थी, गुलनार । सुलोचना के यहाँ पहले बरांबर श्राती-जाती थी। इबर दो साल से न श्रायी थी। यह उसी का बधावा था। दरवाजे पर भच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेन्द्र ने यह घोर-गुल सुना । गुल़नार ने ग्रागे बढ़कर उन्हें सलाम किया भ्रौर बोलीबाबूजी, बेटी मुबारक, बधावा लायी हूं।

रामेन्द्र पर मानो लकवा-सा गिर गया। सिर भुक गया और चेहरे पर कालिमा-सी पुत गई । न मुँह से बोल, न किसी को बैठने का इशारा किया, न वहाँ से हिले । बस, मून्तित् खड़े रह गए। एक बाज़ारी ग्रौरत से नाता पैदा करने का खयाल इतना लज्जास्पद था, इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई । इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में जा कर बिठा तो देते। श्राज पहली ही बार उन्हें श्रपने श्रष:पतन का श्रतुभव हुश्रा। मित्रों की कुटिलता ध्रौर महिलाग्रों की उपेक्षा को वह उनका श्रन्याय समभते थे, श्रपना श्रपमान नहों; लेकिन यह बधावा उनकी शबाध्य उदारता के लिए भी भारी था।

सुलोचना का जिस वातावरएा में पालन-पोष्या हुग्रा था, वह एक प्रतिठित हिन्दू कुल का वातावराए था। यह सच है कि श्रब भी सुलोचना नित्य जुहरा के मज़ार की परिक्रमा करने जाती थी; मगर जुहरा भब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताश्रों घ्रोर कलुषताग्रों से रहित। गुलनार से नातेदारी घ्रौर परस्पर का निबाह दूसरी बात थी। जो लोग वसवीरों के सामने सिर भुकाते हैं,

उन पर फूल चढ़ाते हैं, वे भी तो मूर्ति-पूजा की निदा करते हैं। एक स्पष्ट है, दूसरा सांकेतिक। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा ग्रांखों से छिपा हुग्रा ।

सुलोचना अ्रपने कमरे में चिक की ग्राड़ में खड़ी रामेन्द्र का ग्रसमंजस ग्रौर क्षोभ देख रही थी। जिस समाज को उसने श्रपना उपास्य बनाना चाहा था, जिसके द्वार सिजदे करते उसे बस्सों हो गए थे, उसकी तरफ से निराशा होकर, उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुग्रा था। उसके जी में श्राता था, गुलनार को बुलाकर गले लगा लूं। जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते, उनकी खुरामद क्यों करूँ ? यह बेचारियाँ इतनी दूर से ग्रायी हैं मुभे ग्रपना ही समभकर तो; उनके दिल में प्रेम तो है, यह मेरे दुख-सुख में रारीक होने को तैयार तो हैं ।

भ्राखिर रामेन्द्र ने सिर उठाया भ्रौर शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले-श्राइए, ग्राप लोग श्रंदर चली ग्राइए। यह कहकर वह ग्रागे-ग्रागे रास्ता दिखाते हुए दीवानखाने की ग्रोर चले कि सहसा महरी निकली ग्रौर गुलनार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गयी । गुलनार ने वह पुर्जा लेकर देखा श्रौर उसे रामेन्द्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई। रामेन्द्र ने पुर्जा देखा, लिखा था-बहन गुलनार, तुम यहाँ नाहक श्रायीं । हम लोग यों ही बदनाम हो रहे हैं। श्रब ग्रौर बदनाम मत करो, बधावा वापस ले जाग्रो। कभी मिलने का जी चाहे, तो रात को ग्राना श्रौर ग्रकेली । मेरा जी तुम्हारे गले लिपटकर रोने के लिए तड़प रहा है; मगर मजबूर हूँ।

रामेन्द्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया ग्रौर उद्दंड होकर बोले—इन्हें लिखने दो। मैं किसी से नहीं डरता। श्रंदर श्राग्रो ।

गुलनार ने एकदम पीछे फिरकर कहा-नहीं, बाबूजो, श्रब हमें श्राज्ञा दीजिए।

रामेन्द्र-एक मिनट तो बैठो !
गुलनार—जी नहीं। एक सेक्कड भी नहीं ।
६
गुलनार के चले जाने के बाद रामेन्द्र श्रपने कमरे में जा बैंे । जैसी पराजय उन्हें श्राज हुई, वैसी पहले कभी नहीं हुई। वह ग्रात्माभिमान, वह सच्चा फोष,

जो ग्रन्याय के ज्ञान से पैदा होता है, लुप्त हो गया था। उसकी जगह लज्जा थी ग्रौर ग्लानि। इसे बधावे की क्यों सूभ गई। यों तो कभी ग्राती-जाती न थी, ग्राज न जाने कहाँ से फट पड़ी। कुँवर साहब होंगे इतने उदार। उन्होंने जुहरा के नातेदारों से भाईचारे का निबाह किया होगा, में इतना उदार नहीं हूँ। कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास ग्राती-जाती तो नहीं ! लिखा भी तो है कि मिलने का जी चाहे, तो रात को ग्राना ग्रोर ग्रकेली-क्यों न हो, खून तो वही है। मनोवृत्ति वही, विचार वही, श्रादर्श वही। माना, कुँवर साहब के घर में पालन-पोषरा हुग्रा; मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता । घ्रच्छा, दोनों बहिनें मिलती होंगी, तो उनमें क्या बातें होती होंगी ? इतिहास या नीति की चर्चा तो हो नहीं सकती। वही निर्लज्जता की बातें होती होंगी । गुलनार भ्रपना वृत्तांत कहती होगी, उस बाजार के खरीदारों श्रोर दूकानदारों के गुएा-दोषों पर बहस होती होगी। यह तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार इसके पास ग्राते ही ग्रवने को भूल जाए ग्रौर कोई भद्दी, ग्रनर्गल ग्रौर कलुषित बात न करे। एक क्षएा में उनके विचारों ने पलटा खाया; मगर श्रादमी बिना किसी से मिले-जुले रह भी तो नहीं सकता । यह भी तो एक तरह की भूख है। भूख में ग्रगर शुद्ध ' भोजन न मिले, तो ग्रादमी जूठा खाने से भी परहेज़ नहीं करता। श्रगर इन लोगों ने सुलोचना को श्रपनाया होता, उसका यों बहिष्कार न करते, तो उसे क्यों ऐसे प्रारिायों से मिलने की इच्छा होती ? उसका कोई दोष नहीं, यह सारा दोष परिस्थितियों का है, जो हमारे श्रतीत की याद दिलाती रहती हैं ।

रामेन्द्र इन्हीं विचारों पड़े हुए थे कि कुँवर साहब ग्रा पहुँचे ग्रोर कटु स्वर में जोले— मेंने सुना, गुलनार श्रभी बधावा लायी थी, तुमने उसे लौटा दिया।

रामेन्द्र का विरोध सजीव हो उठा। बोले—मैंने तो नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया; पर मेरे खयाल में श्रच्छा किया ।

कुंवर-तो यह कहो, तुम्हारा इशारा था । तुमने इन पतितों को ग्रपनी ग्रोर खींचने का कितना अ्रच्छा श्रवसर हाथ से खो दिया है ! सुलोचना को देखकर जो कुछ्छ श्यसर पड़ा, वह तुमने मिटा दिया । बहुत संभव था कि एक

प्रतिष्ठित श्रादमी से नाता रखने का श्रभिमान उसके जीवन में एक नए युग

- का श्रारंभ करता; मगर तुमने इन बातों पर जरा भी ध्यान न दिया ।

रामेन्द्र ने कोई जवाब न दिया । कुँवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोलेश्राप लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हरेक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष ग्रानंद ग्राता है, बल्कि केवल इसलिए कि ज़्रूरत उसे मजबूर करती है । हां, वह ज़्रुरत वास्तविक है या काल्पनिक, इसमें मतभेद हो सकता है। स्ती के मैके जाते समय कोई गहना बनवाना एक श्रादमी के लिए जरूरी हो सकता है; दूसरे के लिए बिलकुल ग़ैरज़ूरी । क्षुधा से व्यथित होकर एक श्रादमी अ्रपना ईमान खो सकता है, दूसरा मर जाएगा, पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा; पर प्रकृति का यह नियम श्राप-जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन-लालसा प्राएाा-मात्र में व्यापक है। जिंदा रहने के लिए भ्यादमी सब-कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना ही कठिन् होगा, बुराइयाँ भी उसी मात्रा में बढ़ेंगी, जितना ही श्रासान होगा, उतनी ही बुराइयाँ कम होंगी। हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंद़ा रहना हरेक के लिए सुलभ हो । रामेन्द्र बाबू, ग्रापने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया, जो दूसरे श्रापके साथ कर रहे हैं ग्रीर जिससे श्राप बहुत दु:खी हैं ।

रामेन्द्र ने इस लम्बे व्याख्यान को इस तरह सुना, जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वह खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे; पर दलीलों से व्यथित श्रंग की पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर श्राना इतना श्रपमानजनक था कि रामेन्द्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे । बोले--में ऐसे प्रारिायों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता । यंह विष ग्रपने घर में नहीं फैलाना चाहता ।

सहसा सुलोचना भी कमरे में श्रा गई। प्रसवकाल का ग्रसर ग्रभी बाकी था; पर उत्तेजना ने चेहरे को भ्रारफ्त कर रखा था। रामेन्द्र सुलोचना को देख कर श्रौर तेज हो गए। वह उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक जा सकता हूँ, उसके श्रागे किसी तरह नहीं जा सकता। बोले-म्ं यह कभी पंसन्द न् करूंगा कि कोई बाज़ारी ध्यौरत किसी वक़त्त भ्रौर किसी भेष में

दो कब्रें
मेरे घर श्राये । रात को श्रकेले या सूरत बदलकर श्राने से इस बुराई का ग्रसर नहीं मिट सकता । में समाज के दंड से नहीं डरता, इस नैतिक विष से डरता हूँ।

सुलोचना श्रपने विचार में मर्यादा-रक्षा के लिए काफी ग्रात्मसमर्पएा कर चुकी थी। उसकी श्रात्मा ने ग्रभी तक क्षमा न किया था। तीव्र स्वर में बोली-क्या तुम चाहते हो कि में इस कैद में ग्यकेले जान दे दूँ ? कोई तो हो, जिससे ग्रादमी हृंसे, बोले !

रामेन्द्र ने गर्म होकर कहा-एँसने-बोलने का इतना शौक था, तो मेरे साथ विवाह न करना चाहिए था। विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है । जब तक संसार में इस विधान का राज्य है, ग्रौर स्त्री कुल-मर्यादा की रक्षक समभी जाती है, उस वक्त तक कोई मर्द यह स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे श्राचरएा के प्राएिायों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे ।

कुँवर साहब समभ गए कि इस वाद-विवाद से रामेन्द्र श्रोर भी जि़द पकड़ लेंगे और मुस्य विषय लुप्त हो जाएगा, इसलिए नम्र स्वर में बोले-लेकिन बेटा, यह क्यों खयाल करते हो कि एक ऊँचे दरजे की पढ़ी-लिखी स्त्री दूसरों के प्रभाव में श्रा जाएगी, ग्रपना प्रभाव न डालेगी ?

रामेन्द्र-इस विषय में शिक्षा पर मेरा विरवांस नहीं । शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है, जो रीति-नीति ग्रौर परम्परा की दृष्टि में त्याज्य हैं ? श्रगर पांव फिसल जाए, तो हम उसे काटकर फँक नहीं देते; पर में इस analogy के सामने सिर फुकाने को तैयार नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहकर पुराने सम्बन्धों का त्याग करना पड़ेगा ! इतना ही नहीं, मन को ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे खुद धृएा हो । हमें इस तरह श्रपना संस्कार करना पड़ेगा कि समाज श्भपने श्रन्याय पर लज्जित हो, न कि हमारे ग्राचरशा ऐसे भ्रष्ट हो जाएँ कि दूसरों की निगाह में यह तिरस्कार भ्रोचित्य का स्थान पा जाए।

सुलोचना ने उद्धत होकर कहा-सत्री इसके लिए मजबूर नहीं है कि वह ग्रापकी झ्राँखों से देखे भ्रौर श्रापके कानों से सुने । उसे यह निइचय करने का श्रघिकार है कि कौन-सी चीज़ उसके हित की है, कौन-सी नहीं ।

कुँवर साहब भयभीत होकर बोले-सिल्लो, तुम भूली जाती हो कि बात-

चीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। हम भगड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल एक प्रश्न पर श्रपने-प्रपने विचार प्रकट कर रहे हैं।

सुलोचना ने निर्भीकता से कहा-जी नहीं, मेरे लिए बेड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। मैं इन बेड़ियों को नहों पहन सकती। में श्रपनी श्रात्मा को उतना ही स्वाधीन समभती हूँ, जितना कोई मर्द समभता है।

रामेन्द्र ने ध्रपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा-मैंने तुम्हारी भात्मा की स्वाधीनता को छीनने की कमी इच्छा नहों की श्रौर न में इतना विचारहीन हूँ। शायद तुम भी इसका समर्थन करोगी; लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखूं, तो मैं समभा नहीं सकता ?

सुलोचना—उसी तरह, जैसे में तुम्हें समभा सकती हूँ। तुम मुभे मजबूर नहीं कर सकते।

रामेन्द्ध-में इसे नहीं मान सकता ।
सुलोचना-श्रगर में श्रपने किसी नातेदार से मिलने जाऊँ, तो श्रापकी इज्ज़त में बट्टा लगता है । क्या इसी तरह ग्राप यह स्वीकार करेंगे कि श्रापका व्यभिचारियों से मिलना-जुलना मेरी इज्ज़त में दाग़ लगाता है ?

रामेन्द्र-हाँ, में मानता हूँ ।
सुलोचना-श्रापका कोई व्यभिचारी भाई था जाए, तो श्राप उसे दरवाजे से भगा देंगे ?

रामेन्द्र-तुम मुभे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।
सुलोचना-और ः्राप मुभे मजबूर कर सकते हैं ?
'बेराक।
'क्यों ?'
'इसलिए कि मैं पुरुष हूँ, इस छोटे-से परिवार का मुख्य अ्रंग हूँ। इस लिए कि तुम्हारे ही काराए मुभे....' रामेन्द्र कहते-कहते रक गए; पर सुलोचना उनके मुंह से निकलनेवाले शब्दों को वाड़ गई। उसका चेहरा तमतमा उठा, मानो छाती में बरह्छी-सी लग गई। मन में ऐसा उद्देग उठा कि इसी क्षरा यह घर छोड़कर, सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊँ घोर फिर इन्हें कभी

मुंह न दिसाऊँ। श्रगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी की गुलाम होकर रूँ, श्रपमान सहन करूँ, तो ऐसे विवाह को दूर ही से सलाम है ।

वह तैरा में ग्राकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया श्रीर बोले—क्या करती हो बेटी, घर में जाग्रो, क्यों रोती हो ? ग्रभी तो में जीता हूँ, तुम्हें क्या गम है ! रामेन्द्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं कही श्रौर न कहना चाहते थे। फिर श्रापस की बातों का क्या बुरा मानना ! किसी श्रवसर पर तुम भी जो जी में श्राए, कह लेना ।

यों समभाते हुए कुँवर साहब उसे अंदर ले गए। वास्तव में सुलोचना कभी गुलनार से मिलने की इच्छुक न थी। वह उससे स्वयं भागती थी। एक क्षरिाक श्रावेशा में उसने गुलनार को वह पुरजा लिख दिया था। मन में स्वयं समभती थी, इन लोगों से 'मेल-जोल रखना मुनासिब नहों; लेकिन रामेन्द्ध ने यह विरोष किया, यही उसके लिए भ्रसह्य था। यह मुभे मना क्यों करें ? क्या इतना भी नहीं समभती ? क्या इन्हें मेरी श्रोर से इतनी शंका है! इसी लिए तो, कि में कुलीन नहीं हूँ ! में घभी-स्रभी गुलनार से मिलने जाऊंगो, जिद्दन जाऊँगो; देखूं मेरा क्या करते हैं।

लाड़-प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीसी श्रांस्षों से न देसा था। कुँवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे। रामेन्द्र भी इतने दिनों उसका मुँह जोहते रहे । श्रब घ्यकस्मात् यह तिरस्कार श्रौर फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा प्रेम श्रोर श्रात्मीयता के सारे कातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी । वह सब कुछ सह लेगी; पर यह धौंस, यह भ्भन्याय, यह श्रपमान उससे न सहा जाएगा।

उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा भ्रौर बोली—गाड़ी लाश्रो, मुभे चोक जाना है, श्रभी लाझ्रो।

कुँवर साहब ने चुमकारकर कहा-बेटी सिल्लो, क्या कर रही हो, मेरे ऊपर दया करो। इस वक्त कहीं मत जाश्रो, नहीं हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। रामेन्द्र बाबू भी बड़े गुस्सेवर भ्रादमी हैं। फिर तुमसे बड़े हैं, ज्यादा विचारवान हैं, उन्हों का कहना मान जाश्रो। में तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी माँ जब थीं, तो कई बार ऐसी नोबत झ्ञायी कि मैंने उनसे कहा, घर से निकल

जाग्रो । पर उस प्रेम की देवी ने कभी ड्योढ़ी के बाहर पाँव नहीं निकाला । इस वक्त धैर्य से काम लो । मुभे विशवास है, ज़रा देर में रामेन्द्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास श्रपना श्रपराध क्षमा कराने ग्राएंगे ।

सहसा रामेन्द्र ने झ्राकर पूछा—गाड़ी क्यों मँगवायी ? कहाँ जा रही हो ?
रामेन्द्र का चेहरा इतना कोधोन्मत्त हो रहा था कि सुलोचना सहम उठी। दोनों ग्रांखों से ज्वाला-सी निकल रही थी । नथने फड़क रहे थे । विडलियाँ कांप रही थीं। यह कहने की हिम्मत न पड़ी कि गुलनार के घर जाती हूं । गुलनार का नाम सुनते हो शायद यह मेरी गर्दन पर सवार हो जाएँगे-इस भय से वह काँप उठी । श्रात्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया । बोली-ज़रा श्रम्माँ के मज़ार तक जाऊँगी।

रामेन्द्र ने डाँटकर कहा—कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की ।
सुलोचना ने कातर स्वर में कहा-क्यों, श्रम्मां के मज़ार तक जाने की भी रोक है ?

रामेन्द्र ने उसी घवनि में कहा—हाँ।
सुलोचना-ती फिर श्रपना घर सँभालो, में जाती हूं ।
रामेन्द्र-जाग्रो, तुम्हारे लिए क्या, यह न सही, दूमरा घर सही !
ग्रभी तक तस्मा बाकी था, वह कट गया। यों शायद सुलोचना वहाँ से कुँवर साहब के बंगले पर जाती, दो-चार दिन रूठी रहती, फिर रामेन्द्र उसे मना लातँ झ्रौर मामला तंय हो जाता; लेकिन इस चोटने समभौते श्रौर संधि की जड़ काट दी । सुलोचना दरवाजे तक पहुँची थी, वहीं चित्रि-लिखित-सी खड़ी रह गई । मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्रारा खींच लिये हों । वहीं बैठ गई। न कुछ बोल सकी, न कुछ सोच सकी । जिसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो, वह क्या सोचे, क्या रोए, क्या बोले। रामेन्द्र के यह शब्द बिजली से कहीं श्रधिक घातक थे।

सुलोचना कब तक वहाँ बैठी रही, उसे कुछ खबर न थी। जब उसे कुछ होश ग्राया, तो घर में सन्बाटा छाया हुग्रा था 1 घड़ी की तरफ़ ग्राँख उठी, एक बज रहा था। सामने झ्रारामकुर्सी पर कुँवर साहब नवजात शिशु को गोद में लिये सो गए थे। सुलोग्रा ने उठकर बरामदे में भाँका, रामेन्द्र झ्रपने पलँग

पर लेटे हुए थे । उसके जी में श्राया, इसी वक्त इन्हीं के सामने लाकर कलेजे में छुरी मार लूं भौर इन्हीं के सामने तड़प-तड़पकर मर जाऊँ। वह घातक शबद याद ग्रा गए। इनके मुंह से ऐसे शबद निकले क्योंकर ! इतने चतुर, इतने उदार श्रोर इतने विचारशील होकर भी वह जबान पर ऐसे शब्द क्योंकर ला सके ?

उसका सारा सतीटव, भारतीय ग्रादर्शों की गोद में पली हुई, भूमि पर श्राहत पड़ी हुई, ग्रपनी दीनता पर रो रहा था । वह सोच रही थी, ग्रगर मेरे नाम पर यह दाग़ न होता, मैं भी कुलीन होती, तो क्या यह शब्द इनके मुँह से निकल सकते थे ? लेकिन में बदनाम हूँ, दलित हूँ, त्याज्य हूँ, मुभे सब कुछ कहा जा सकता है। उफ्, इतना कठोर हृदय ! क्या वह किसी दशा में भी रामेन्द्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी ?

बरामदे में बिजली की रोशानी थी। रामेन्द्र के मुख पर क्षोभ या ग्लानि का नाम भी न था। कोष की कठोरता श्रब तक उनके मुख को विकृत किए हुए थी। शायद इन श्रांसों में श्रांसू देखकर श्रब भी सुलोचना के श्राहत हृदय को तसकीन होती; लेकिन वहाँ तो ग्रभी तक तलवार ख़ची हुई थी। उसकी ग्राँखों में सारा संसार सूना हो गया।

सुलोचना फिर ग्रपने कमरे में ग्रायी । कुँवर साहब की श्रांखें श्रब भी बन्द थीं। इन चंद घंटों ही में उनका तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था। गालों पर ग्र्रंसुश्रों की रेखाएं सूख गई थीं। सुलोचना ने उनके पैरों के पास बैठ सच्ची भक्ति के ग्राँसू बहाए। हाय ! मुभ श्रभागिनी के लिए इन्होंने कौन-कौन-से कष्ट नहीं भेले, कोन-कौन-से श्रपमान नहीं सहे, श्रपना सारा जीवन ही मुभ पर ग्रपंशा कर दिया श्रौर उसका यह हुदय-विदारक ग्रंत ।

सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा;-मगर उसका गुलाब का-सा विकसित मुख देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग न उठी। उसने उसकी तरफ से मुँह फेर लिया । यही उस ग्रपमान की मूर्तिमान वेदना है, जो इतने दिनों मुभे भोगनी पड़ी । में इसके लिए क्यों ग्रपने प्राएा संकट में डालूं ? ग्रगर उसके निर्दयी पिता को उसका प्रेम हैं तो उसको पाले । ग्रौर एक दिन वह भी इसी

तरह रोए, जिस तरह ग्राज मेरे विता को रोना पड़ रहा है । ईवर श्रनकी श्रगर जन्म देना, तो किसी भले श्रादमी के घर जन्म देना $\cdots$

$$
x \quad x \quad x
$$

जहाँ जुहरा का मज़ार था, उसी के बगल में एक दूसरा मजार बना हुग्रा है । जुहरा के मज़ार पर घास जम श्भाई है, जगह-जगह से चूना गिर गया है; लेकिन दूसरा मजार साफ-सुथरा श्रौर सजा हुग्रा है। उसके चारों तरफ़ गमले रखे हुए हैं ग्रौर मज़ार तक जाने के लिए गुलाब के बेलों की रविशें बनी हुई हैं ।

शाम हो गई है । सूर्य की क्षीरा, उदास, पीली किरयां मानो उस मज़ार पर श्रांसू बहा रही हैं। एक श्रादमी एक तीन-चार साल की बालिका को गोद लिये हुए श्राया ध्रौर उस मज़ार को रुमाल से साफ करने लगा। रविशों में में जो पत्तियाँ पड़ी थीं, उन्हें चुनकर साफ कीं श्रोर मजार पर सुगंध छिड़कने लगा। बालिका दौड़-दोड़कर तितलियों को पकड़ने लगी।

यह सुलोचना का मजार है । उसकी श्रासिरी नसीहत थी, कि मेरी लारा जलाई न जाए, मेरी माँ की बगल में मुभे सुला दिया जाए। कुंवर साहब तो सुलोचना के बाद छः महीने से ऊ़्यादा न चल सके। हाँ, रामेन्द्र घ्मपने श्रन्याय का परचात्ताप कर रहे हैं।

घोभा श्रब तीन साल की हो गई है श्रोर उसे विशवास है कि एक दिन उसकी माँ इसी मज़ार से निकलेगी !

## ढपोरसङ्ञ

मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मिन्र हैं, जिन्हें दिल में तो मैं एक रल्ल समभता हूँ; पर पुकारता हूँ ढपोरसंख कहकर श्रौर वह बुरा भी नहीं मानते। ई ईवर ने उन्हें जितना हृदय दिया है, उसकी श्राधी बुद्धि दी होती, तो ग्राज वह कुछ भ्रौर होते ! उन्हें हमेशा तंगदस्त ही देखा; मगर किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहों देखा । हम श्रोर वह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं, खासी बेतकल्लुफ़ी हैं; पर यह जानते हुए भी कि मेरे लिए सो-पच्चास रुपये से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहों ग्रौर मैं बड़ी ब्रुरी से कहाँगा, कभी मुभसे एक पाई के रवादार न हुए; अ्रगर हीले से बच्चों को दो-चार रुपये दे देता हूँ, तो विदा होते समय उसकी दुगुनी रक़म के मुरादाबादी बरतन लादने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यह नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ, दो एक-दो दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूँ, देता हूँ। मोसम में जो महंगी से महँगी चीज़ होती है, वही खाता हूँ। भोर मांग-मांगकर खाता हूं; मगर दिल के ऐसे बेहया हैं, कि श्रगर एक बार भी उवर से निकल जाऊँ श्रोर उनसे न मिलूं, तो बुरी तरह डांट बताते हैं । इघर दो-तीन साल से मुलाफ़ात न हुई थी! जी देबने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा । छोोटा-सा घर है, छोटा परिवार, छ्रोटा-सा डील । द्वार पर झ्रावाज दी-ढपोरसंब ! तुरत बाहर निकल भ्राये श्रोर गले से लिपट गए। तांगे पर से मेरे ट्रंक को उतारकर कंषे पर रखा, बिस्तर बग़ल में दबाया ध्रौर घर में दाबिल हो गए। कहता हू, बिस्तर मुभे दे दो; मगर कौन सुनता है। भीतर क़दम रखा तो देवीजी के दर्शंन हुए। छोटे बच्चे ने भ्राकर प्र्याम किया। बस, यही परिवार है ।

कमरे में गया तो देखा, खतों का एक दफ़्तर फैला हुप्रा है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी ग्रादत नहीं। इतने खित किसके हैं? कुतूहल से पूद्धा-यह क्या कूड़ा फैला रखा है जी, समेटो।

देवीजी मुस्कराकर बोलीं-कूड़ा न कहिए, एक-एक पन्र साहित्य का रत्न है। ग्राप तो इधर ग्राये नहीं। इनके एक नए मिन्र पैदा हो गए हैं । यह उन्हीं के कर-कमलों के प्रसाद हैं।

ढपोरसंख्व ने श्रपनी नन्हीं-नन्हीं श्रांखं सिकोड़कर कहा—तुम उसके नाम से क्यों इतना जलती हो, मेरी समभ में नहीं श्राता। श्रगर तुम्हारे दो-चार सौ रुपये उस पर ग्राते हैं, तो उनका देनदार में हूं। वह भी ग्रभी जीता-जागता है। किसी को बेईमान क्यों समभती हो ? यह क्यों नहीं समभती कि उसे ग्रभी सुविधा नहीं है। ग्रौर फिर दो-चार सौ रुपये एक मित्र के हाथों डूब ही जाएँ, तो क्यों रोप्रो। माना हम ग़रीब हैं, दो-चार सौ रूपये हमारे लिए दो-चार लाख से कम नहों; लेकिन खाया तो एक मित्र ने !

देवोजी जितनी रूपवती थीं, उतनी ही ज़बान की तेज़ थीं। बोलीं-फश्रगर ऐसों ही का नाम मित्र है, तो मैं नहीं समभती, रातु किसे कहते हैं ।

ढपोरसंख ने मेरी तरफ देखकर, मानो मुभसे हामी भराने के लिए कहाग्रौरतों का हृदय बहुत ही संकीरां होता है।

देवीजी नारी-जाति पर यह ग्राक्षेप कैसे सह सकती थों, ग्रांखें तरेरकर बोलीं-यह क्यों नहीं कहते, कि उल्लू बनाकर ले गया, ऊपर से हेकड़ी जताते हो ! दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा श्चच्छा लगे, तो कोई श्राशचर्यं नहीं। मैं जानती हूँ, रुपया हाथ का मैल है। यह भी समभती हूँ कि जिसके भाग्य का जितना होता है, उतना वह खाता है; मगर यह में कभी न मानूँगी कि वह सज्जन था ग्रौर श्रादर्शावादी था ग्रौर यह था, वह था। साफ़-साफ़ क्यों नहीं व हते, लम्पट था, दगाबाज़ था! बस, मेरा तुमसे कोई भगड़ा नहीं ।

ढपोरसंख ने गर्म होकर कहा-मैं यह नहीं मान सकता ।
देवीजी भी ग़र्म होकर बोलीं-तुम्हें मानना पड़ेगा। महारायजी ग्रा गए हैं। मैं इन्हें पंच बदती हूँ। श्रगर यह कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, ग्रादर्शावादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूँगी श्रौर फिर उसका नाम न लूँगी। श्रौर यदि इनका फैसला मेरे श्रनुकूल हुग्रा, तो लाला, तुम्हें इनको श्रपना बहनोई कहना पड़ेगा !

मैंने पूछा—मेरी समभ में कुछ नहीं ग्रा रहा है, ग्राप किसका जिक्र कर रही हैं ? वह कौन था ?

देवीजी ने श्राँखें नचाकर कहा——न्हीं से पूछो, कौन था ! इनका बहनोई था!

ढपोरसंख ने भ̈ँपकर कहा—श्रजी, एकं साहित्य-सेवी था—करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहाँ ग्रा पड़ा था। उस वक्त तो यह भी भैयाभैया करती थीं, हलवा बना-बनाकर खिलाती थीं, उसकी विपत्ति-कथा सुनकर टेसवे बहाती थीं, ग्रौर श्राज वह दगाबाज़ है, लम्पट है, लबार है !

देवोजी ने कहा—वह तुम्हारी खातिर थी । मैं समभनी थी, लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, साहित्य के मर्मज्ञ बनते हो, कुछ तो ग्रादमी पहचानते होगे; पर श्रब मालूम हो गया कि कलम चिसना श्रौर बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना ग्रौर बात।

में इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा । ढपोरसंख तो ग्रपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे; मगर देवीजी ने कहा—खाने-पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैंे। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया ।

देवीजी घर में जाती हुई बोलीं-तुम्हें कसम है, जो श्रभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो । में भोजन बनाकर जब तक सिला न लूँ, तब तक दोनों श्रादमियों पर दफ़ा १४४ है।

ढपोरसंख ने ग्रांखें मारकर कहा-तुम्हारा नमक खाकर यह तुम्हारी तरफ़दारी करेंगे ही !

बारे देवीजी के कानों में यह जुमला न पड़ा। धीमे स्वर में कहा भी गया था, नहीं तो देवीजी ने कुछ न कुछ जवाब ज़हूर दिया होता। देवीजी चूल्हा जला चुकीं ग्रौर ढपोरसंख उनकी श्रोर से निरिचत हो गए, तो मुभसे बोलेजब तक वह रसोई में हैं, में संक्षेप में तुम्हें वह वृत्तांत सुना दूँ ?

मैंने धर्म की भाड़ लेकर कहा—नहों भाई, में पंच बनाया गया हूँ, श्रौर इस विषय में कुछ न सुनूँगा। उन्हें श्रा जाने दो।
'मुभे भय है कि तुम उन्हीं का-सा फैसला कर दोगे ग्रौर फिर वह मेरा घर में रहना श्रपाढ़ कर देंगी ।'

मैंने ढाढ़स दिया-यह् श्राप कसे कह् सकते हैं; मैं क्या फैसला कहँगा ? ‘भैं तुम्हें जानता जो हूं। तुम्हां ज्वालत में घोरत के सामने मर्दं कभी जीव ही नहीं सकत्वा।
‘तो क्या चाहते हो, तुम्हारी डिग्री कर दूँ ?’
'क्या दोस्ती का इतना हक भी नहीं ग्रदा कर सकते ?'
'भ्यच्छा लो, तुम्हारी जीत होगी, चाहे गालियाँ ही क्यों न मिलें।'
खाते-पीते दोपहर हो गया । रात का जागा था। सोने की इच्छा हो रही थी; पर देवीजी कब माननेवाली थीं। भोजन करके श्रा पहुँचीं। ढपोरसंब ने पत्रों का पुलिदा समेटा श्रीर वृत्तांत सुनाने लगे ।

देवीजी ने सावषान किया-एक शब्द भी भूठ बोले, तो जुर्माना होगा।
ढपोरसंब ़े़ गम्भीर होकर कहा —भूठ वह बोलता है, जिसका पक्ष निर्बल होता है। मुभे तो श्रवनी विजय का विश्वास है।

इसके बाद कथा शुछ हो गई-
दो साल से ज्यादा हुए, एक दिन मेरे पास एक पत्र श्राया, जिसमें साहित्यसेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरएाा की गई थी। यह करणाकर का पत्र था। इस साहित्यिक रीति से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुश्रा। साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दंशा है, उसका श्रनुभव कर चुका हूँ, घ्रोर करता रहता हूँ, भौर यदि भूमिका तक बात रहे, तो उनकी सेवा करने में पशोपेश नहों होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, श्राप ड्रामा भेज दीजिए। एक सप्ताह में ड्रामा प्रा गया; पर भ्रब पत्र में भूमिका लिखने ही की नहीं, कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। में प्रकाशकों के भंभट में नहीं पड़ता। दो-एक बार पड़कर कई मित्रों को जानी दुरमन बना चुका हूँ। मेंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी श्रोर हस्तलिपि लौटा दी । ड्रामा मुभे सुंदर मालूम हुर्वा, इसालिए भूमिका भी प्रांसात्मक थी। कितनी ही पुस्तकों की भूमिका लिख चुका हूं। कोई नई बात न थी; पर श्रबकी भूभिका लिखकर पिं न छूटा । एक सप्ताह के बाद लेख श्राया कि इसे श्रपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए। (ढपोरसंख एक पत्रिका के सम्वादक हैं।) इसे गुएा कहिए या दोष, मुभे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्द श्रा जाता है। घ्रोर जब किसी लेखक का

मुग्रामला हो, तो मेरी विश्वास-क्रिया श्रौर भी तीव्र हो जाती है 1 में श्रपने एक fित्र को जानता हूँ, जो साहित्यकारों के साए से भागते हैं म्रोर खुद निपुएा लेखक हैं। बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही जिदादिल। श्रपनी शादी कऱे लोटने पर जब-जब रास्ते में मुमसे भॅंट हुई, कहा-प्रापकी मिठाई रसी हुई है, भेजवा दूँगा; पर वह मिठाई ग्राज तक न ग्रायो, हालांकि ग्रव ई₹वर की दया से विवाहतछ में फल भी लग श्राए; लेकिन खैर, में साहित्य-सेवियों से इतना चौकन्ना नहीं रहता। इन पत्ोों में इतनी विनय, इतना भ्याग्रह, इतनी भक्ति होती थी, कि मुभे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुपा, एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज़ की लम्बी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे, यह उसे मंक्र न हुप्रा। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप झ्रदर्शं भायप-भक्त था। उसने चाचा के फैसले की श्रपील न सुनी। ऐसी दघा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बहर निकल भागने के श्रोर क्या करता ? यों बन-बन में पत्ते तोड़ता, द्वार-द्वार ठोकर खाता, वह ग्वालियर भा गया था । उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्गा ज्वर से ग्रस्त। श्राप ही बतलाइए, ऐसे श्रादमी से क्यों श्रापकी सहानुभूति न होती ? फिर जब एक ग्रादमी अ्रापको ‘‘्रिय भाई साहब' लिखता है, श्रपने मनोरहस्य झ्रापके सामने खोलकर रखता है, विपत्ति में भी धंर्य ग्रोर पुषार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता, कड़े से कड़ा परिश्रम करने को तैयार है, तो यदि श्रापमें सौजन्य का श्र्युामात्र भी है, तो श्राप उसकी मदद ज़हरू करेंगे।

अ्रच्छा, अ्रब फिर ड्रामे की तरफ ग्राइए । कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से झ्राया। वह वहां की एक मासिक-पत्रिका के सम्पादकीय विभाग में नौकर हो गया था। यह पत्र पाकर मुभे कितना संतोष श्रोर श्रानंद हुम्रा, कह नहीं सकता। कितना उद्यमशील श्यादमी है ! उसके प्रति मेरा स्नेह श्रोर भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी सम्पादक सख्ती से पेशा श्याता था, ज़रा-सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था, बात-बात पर धुड़कियां जमाता था; पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ्ब सहकर भी ग्रपने काम में लगा रहता था। श्रपना भविष्य बनाने का ऐसा श्रवसर पाकर वह उसे कैसे छोड़

देता ? यह सारी बातें स्नेह ध्रीर विरवास को बढ़ानेवाली थीं। एक श्रादमी को कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम न होगा, विशवास न होगा, गर्व न होगा !

प्रयाग में वह ज्यादा न ठहर सका । उसने मुभे लिखा, मैं सब-कुछ भेलने को तैयार हूँ, भूखों मरने को तैयार हूँ; पर ग्रात्मसम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता ।

ऐसा चरित्र यदि ग्राप पर प्रभाव न डाल सके, तो में कहूंगा, ग्राप चालाक चाहे जितने हों, पर हृदय-शून्य हैं।

एक सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर पत्र श्राया—यह व्यवहार मेरे लिए श्रसह्य हो गया। ग्राज मैंने इस्तीफा दे दिया । यह न समभिएए कि मेंने हलके दिल से लगी-लगाई रोज़ी छोड़ दी। मेंने वह सब किया, जो मुभे करना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ-कुछ वह भी किया, जो मुभे न करना चाहिए था; पर ग्रात्मसम्मान का खून नहीं कर सकता । श्रगर यह कर सकता, तो मुभे घर छोड़कर निकलने की क्या श्रावरयकता थी ? मैंने बम्बई जाकर श्रपनी किस्मत श्राज़माने का निरचय किया है । मेरा दृढ़ संकल्प है कि श्रपने घरवालों के सामने हाथ न फैलाऊँगा, उनसे दया की भिक्षा न माँगूंगा। मुभ्के कुलीगिरी करनी मंजूर है, टोकरी ढोना मंजूर है; पर श्रपनी भ्राइ्मा को कलंकित नहीं कर सकता।

मेरी श्रद्धा श्रोर बढ़ गई । यह व्यक्ति श्रब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र न था, जिसके सुख से सुखी भ्रौर दु:ख से दु:खी होने पर भी हम दर्शंक ही रहते हैं । वह श्रब मेरे इतने निकट पहुँच गया था कि उस पर श्राघात होते देखकर मैं उसकी रक्षा करने को तैयार था, डूबते देखकर पानी में कूदने से भी न हिचकता।

में बड़ी उत्कंठा से उसके बम्बई के श्रानेवाले पत्र का इंतजार करने लगा। छठवें दिन पत्र श्राया। वह बन्बई में काम खोज रहा था; लिखा था—चबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ भेलने को तैयार हूँ। फिर दो-दो चार-चार दिन के श्रंतर से कई पत्र श्राये । वह वीरों की भाँति कठिनाइयों के सामने कमर कसे खड़ा था, हालाँकि तीन दिन से उसे भोजन न मिला था ।

श्रोह ! कितना ऊँचा श्रादरां है ! कितना उज्ज्वल चरित्र ! में समभता हूँ, मैंने उस समय बड़ी कृपराता की । मेरी ग्राईमा ने मुभे धिक्कारा-यह बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है, ग्रौर तुम बैठे देख रहे हो। क्यों उसके पास कुछ रुपये नहीं भेजते ? मेंने ग्रात्मा के कहने पर ग्रमल न किया; पर ग्रपनी बेदर्दी पर fखन्न अ्रवइय था।

जब कई दिन की बेचैनी भरे हुए इंतज़ार के बाद यह समाचार ग्राया कि वह एक साप्ताहिक पत्र के सम्पादकीय विभाग में,जगह पा गया है, तो मेंने ग्राराम की साँस ली ग्रौर ईंवर को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया ।

साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे। उन्हें पढ़कर मुभे गर्व होता था। कितने सजीव, कितने विचार से भरे लेख थे । उसने मुभसे भी लेख मांगे; पर मुभे श्रवकाश न था। क्षमा माँगी, हालाँकि इस श्रवसर पर उसको प्रोत्साहन न देने पर मुभे बड़ा खेद होता था ।

लेकिन रायद बाधाएँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थीं। पत्र गुके ग्राहक कम थे। चंदे श्रौर डोनेरान से काम चलता था। रुपये हाथ ग्रा जाते, तो कर्मचारियों को थोड़ा-थोड़ा मिल जाता, नहीं श्रासरा लगाए काम करते रहते । इस दरा में गरीब ने तीन महीने काटे होंगे। ग्राशा थी, तीन महीने का हिसाब होगा, तो श्रच्छी रकम हाथ लगेगी; मगर यहाँ सूखा जवाब मिला। स्वामी ने टाट उलट दिया, पत्र बंद हो गया श्रौर कर्मंचारियों को श्रपना-सा मुँह लिये विदा होना पड़ा । स्वामी की सज्जनता में संदेह नहीं; लेकिन रुपये कहाँ से लाता $!$ सज्जनता के नाते लोग श्राधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बाँधकर काम करना कब मुमकिन था? श्रौर फिर बम्बई का खर्च ! बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ीं। मेंने खत पढ़ा, तो बहुत दु:ख हुग्रा । ईरवर ने मुभे इस योग्य न बनाया, नहीं बेचारा क्यों पेट के लिए यों मारा-मारा फिरता !

बारे श्रब की बहुत हेरान न होना पड़ा। किसी मिल में गाँठों पर नग्बर लिखने का काम मिल गया। एक रुपया रोज मजूरी थी। बम्बई में एक रुपया इधर के चार श्राने के बराबर समभो । कैसे उसका काम चलता था, ईरवर ही जाने।

कई दिन के बाद एक लम्बा पत्र ग्राया 1 एक जर्मन एजेन्सी उसे रखने

पर तैयार थी; भ्रगर वह तुरंत सौ रुपये की जमानत दे सके । एजेन्सी यहां की फोजों में जूते, सिगार, साबुन ग्रादि सप्लाई करने का काम करती थी। ग्रगर यह जगह मिल जाती, तो उसके दिन ग्राराम से कटने लगते । लिखा था, ग्रब fज़दगी से तंग श्रा गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया ! ग्रात्महत्या करने के सिवाय श्रौर कोई उपाय नहीं सूभता। केवल माताजी की fंचता है। रो-रोकर प्राएा दे देंगी । पिताजी के साथ उन्हें शारीरिक सुखों की कमी नहीं; पर मेरे लिए उनकी ग्रात्मा तड़पती रहती है। मेरी यही श्रभिलाषा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता, तो एक बार उन्हें श्रपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती, करता। इसके सिवा मुभे कोई इच्छा नहीं है; लेकिन ज़मानत कहाँ से लाऊँ ? बस, कल का दिन ग्रौर है। परसों कोई दूसरा उम्मेदवार ज़मानत देकर यह ले लेगा श्रौर में ताकता रह जाऊंगा। एजेण्ट मुभे रखना चाहता है; लेकिन भ्रपने कार्यालय के नियमों को क्या करे।

इस पत्र ने मेरी कृपएा प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकल श्राती है। मैंने रुपये भेजने का निइचय कर लिया। श्रगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधर रहा हो, तो कौन ऐसा है, जो मुंह छिपा ले! इससे बड़ा रुपयों का श्रौर क्या सदुपयोग हो सकता है ? हिन्दी कलम घिसनेवालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुरिकल ही से निकलती है; पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपये मौजूद थे। में इसके लिए ग्रपनी कृप्यता का ऋरी हूँ। देवीजी से सलाह की । वह बड़ी खुशी से राजी हो गइं, हालांकि ग्रब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ा जाता है । कल रुपयों का पहुँचना श्रावरयक था, नहीं तो श्रवसर हाथ से निकल जायगा । मनीश्रार्डर तीन दिन में पहुँचेगा। तुरंत तारघर गया श्रौर तार से रुपये भेज दिये 1 जिसने बरसों की वतर-ब्योंत के बाद इतने रुपये जोड़े हों श्रौर जिसे भविष्य भी ग्रभावमय ही दीखता हो, वही उस ग्रानंद का ग्रनुभव कर सकता है, जो इस समय मुभे हुग्रा। सेठ ग्रमीरचंद को दस लाख का दान करके भी इतना ग्रानंद न हुग्रा होगा। दिया तो मैंने ऋएा समभकर ही; पर वह दोस्ती का ऋएा था, जिसका श्रदा होना स्वप्न का यथार्थ होना है।

उस पत्र को मैं कभी न भूलूंगा, जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुभे

मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे ! एक-एक शब्द अ्यनुग्रह में डूबा हुग्रा। में उसे. साहित्य की एक चीज समभता हूँ।

देवीजी ने चुटकी ली—सी रुपये में उससे बहुत श्रच्छा पत्र मिल सकता है। ढपोरसंख ने कुछ जवाब न दिया। कथा कहने में तन्मय थे।
बम्बई में वह किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्टबाक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल जाता था। वहाँ से कई पत्र श्राये । वह प्रसन्न था ।

देवीजी फिर बोलीं-प्रसन्न क्यों न होता, कम्पे में एक चिड़िया जो फैस गई थी।

ढपोरसंख ने चिढ़कर कहा-या तो मुभे कहने दो, या तुम कहो। बीच में मत बोलो।

बम्बई से कई दिन के बाद एक पत्र ग्राया कि एजेन्सी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है भ्रौर वह काशी श्रा रहा है! उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे, जो वहाँ के प्रसिद्ध डाक्टर थे; पर वह उनके घर न उतरकर घ्यलग ठहरा । इससे उसके श्रात्मसम्मान का पता चलता है; मगर एक महीने में कारी से उसका जी भर गया। हिकायत से भरे पत्र श्राने लगे-सुबह से शाम तक फ़ौजी ग्रादमियों की खुशामद करनी पड़ती है, सुबह का गया-गया दस बजे रात को घर श्राता हूँ, उस वक्त ग्रकेला ग्रंधेरा घर देखकर चित्त दु:ख से भर जाता है, किससे बोलूँ, किससे हँसूँ ? बाजार की पूरियाँ खाते -खाते तंग ग्रा गया हूँ। मैंने समभा था, श्रब कुछ दिन चैन से कटंगे, लेकिन मालूम होता है, ग्रभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है। में इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात-रात भर पड़ा रोता रहता हूँ ग्रादि । मुभे इन पत्रों में वह श्रपने ग्रादर्शं से गिरता हुग्रा मालूम हुग्रा । मैंने उसे समभाया, लगी रोज़ी न छोड़ो, काम किए जाग्रो। जवाब ग्राया, मुभसे अ्रब यहाँ नहीं रहा जाता ! फ़ौजियों का व्यवहार श्रसह्य है । फिर मैनेजर साहब मुभे रंगून भेज रहे हैं ग्रौर रंगून जाकर में बच नहीं सकता। में कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूँ। कुछ दिन श्रापकी सेवा में रहना चाहता हूँ ।

मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र ग्राया-म में कल

देहरानून-एक्सप्रेस से ग्रा रहा हूँ । दूसरे दिन वह श्रा पहुँचा । दुंबला-सा ग्रादमी, साँवला रंग, लम्बा मुँह, बड़ी-बड़ी ग्राँखें, ग्रुंगरेज़ी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होल्डाल। मैं तो उसका ठाट देखकर दंग रह गया ।

देवीजी ने टिप्पएी की-फिर भी तो न चेते !
मैंने समफा था, गाढ़े का कुरता, चप्पल, ज्यादा से ज्यादा फाउंटेनपेनवाला श्रादमी होगा; मगर यह महाइाय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुभे इस छोटे से घर में उसे ठहराते हुए संकोच हुग्रा ।

देवीजी से बिना बोले न रहा गया——्याते ही श्री-चराों पर सिर तो रख दिया, ग्रब ग्रौर क्या चाहते थे !

ढपोरसंख श्रबकी मुस्कराए-देखो इयामा, बीच-बीच में टोको मत। श्रदालत की प्रतिष्ठा यह कहती है कि ग्रभी चुपचाप सुनती जाश्रो। जब तुम्हारी बारी श्राये, तो जो चाहे कहना ।

फिर सिलसिला शुरू हुग्रा—था तो दुबला-पतला; मगर बड़ा फुर्तीला, बातचीत में बड़ा चतुर, एक जुमला श्रँगरेज़ी बोलता, एक जुमला हिदी, श्रौर हिदी भी श्रँगरेज़ी खिचड़ी, जैसे ग्राप-जैसे सम्य लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई—श्रापके दर्शंनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने-जैसा श्रनुमान किया था, वैसा ही ग्रापको देखा। बस, ग्रब मालूम हो रहा है, कि में भी श्भादमी हूँ। इतने दिनों तक कैदी था।

मैंने कहा-तो क्या इस्तीफा दे दिया ?
‘नहीं, श्रभी तो छुट्टी लेकर श्राया हूँ । श्रभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला । मैंने लिख दिया है, यहाँ के पते से भेज दें। नौकरी तो श्रच्छी है, मगर काम बहुत करना पड़ता है ग्रौर मुभे कुछ लिखने का श्रवसर नहीं मिलता ।'

खैर, रात को तो मैंने इसी कमरे में उसे सुलाया। दूसरे दिन यहाँ के एक होटल में प्रबन्ध कर दिया। होटलवाले पेशगी रुपये लेते हैं। जोशी के पास रुपये न थे । बुभे तीस रुपये देने पड़े। मैंने समभा, इसका वेतन तो ग्राता ही होगा, ले लूंगा।

यहाँ मेरे एक माथुर मित्र हैं। उनसे भी मिंने जोशी का जिक्र किया था। उसके श्राने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोरी

दो-तीन बार दिन में, एक बार रात को ज़रूर श्राता श्रौर खूब बातें करता । देवीजी उसको हाथों पर लिये रहतीं। कभी उसके लिए पकौड़ियाँ बन रही हैं, कभी हलवा । हरफनमौला था। गाने में कुराल, हारमोनियम में निपुरा, इंद्रजाल के करतब दिखलाने में कुशल । सालन श्रच्छा पकाता था। देवीजी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया था। उसे न्यूजिक मास्टर बना लिया ।

देवीजी लाल मुंह करके बोलीं-तो क्या मुफ्त में हलवा, पकौड़ियाँ श्रौर पान बना-बनाकर खिलाती थी ?

एक महीना गुज़र गया; पर जोही का वेतन न श्राया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा, श्रपने दिल में समभेगा, श्रपने होटलवाले रुपयों का तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने घ्राना-जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते; साथ रहते। जोरी जब ग्राता, माथुर का बखान करता, माथुर जब ग्राते, जोशीं की तारीफ़ करते। जोरी के पास श्रपने श्रनुभवों का विशेष भंडार था। वह फ़ोज में रह चुका था। जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे श्रादमी से हो गया, तो शोक में उसने फ़ौजी नौकरी छौड़ दी थी। सामरिक जीवन की न जाने कितनी ही घटनाएँ उसे याद थीं । श्रौर जब श्रपने माँ-बाप श्रौर चाचा-चाची का जिक्र करने लगता, उसकी ग्राँसों में ग्राँसू भर ग्राते । देवीजी भी उसके साथ रोतीं।

देवीजी तिरछी श्राँखों से देखकर रह गईं। बात सच्ची थी।
एक दिन मुभसे श्रपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ़ की । वह ड्रामा कलकत्ते में खेला गया श्रौर मदन कम्पनी के मैनेजर ने उसे बधाइयाँ दी थीं। ड्रामे के दो-चार टुकड़े जो उसके पास पड़े थे, मुभे सुनाए । मुभे ड्रामा बहुत पसंद श्राया। उसने काशी के एक प्रकाराक के हाथ वह ड्रामा बेच दिया था श्रौर कुल पचीस रुपये पर। मैंने कहा, उसे वापस मँगा लो। रुपये मैं दे दूँगा। ऐसी सुन्दर रचना किसी श्रच्छे प्रकाराक को देंगे, या किसी थिएटर कम्पनी से खेलवाएँगे। तीन-चार दिन के बाद मालूम हुग्रा कि प्रकाशक भ्रब पचास रुपये लेकर लौटाएगा। कहता है, में इसका कुछ ग्रंशा छपा चुका हूँ। मैंने कहा, मँगा लो, पचास रुपये ही सही । ड्रामा वी० पी० से वापस श्राया। मैंने पचास रूपये दे दिए ।

महीना खर्म हो रहा था। होटलवाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपये पेशगी मांगेंगे। में इसी चिन्ता में था कि जोघी ने श्राकर कहा-में भ्रब माथुख के साथ रहुँगा। बेचारा ग़रीब श्रादमी है । ग्रगर में तीस रुपये भी दे दूँगा, तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुख हुग्रा। दूसरे दिन वह माथुर के घर डट गया।

श्रब भाता, तो माथुर के घर का कोई न कोई रहस्य लेकर श्राता। यह तो में जानता था कि माथुर की श्राधिक दशा भ्रच्छी नहीं है । बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था। वह नौकरी भी छूट गई थी; मगर यह् न मालूम था कि उसके यहाँ फ़ाक़े हो रहे हैं । कभी मालिक-मकान श्राकर गालियां सुना जाता है, कभी दूघवाला, कभी बा नया, कभी कपड़ेवाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है । जोरी प्राँखों में श्रांसू भर-भरकर उसके संकटों की करा कहानी कहता श्रोर रोता। में तो जानता था, मैं ही एक श्राफत का मारा हूं। मायुर की दशा देखकर मुभे भ्षपनी विपत्ति भूल गई। मुभे श्रपनी ही चिन्ता है, कोई दूसरी फिक नहीं । जिसके द्वार पर जा पड़ूँ, दो रोटियाँ मिल जाएँगी; मगर माधुर के पीछ्छे तो पूरा खटला है। माँ, दो विषवा बहनें, एक भांजी, दो भांजे एक छोटा भाई। हतने बड़े परिवार के लिए पचास रुपये तो केवल रोटी-दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है ! वह भ्रब श्रपने लिए नहीं, माथुर के लिए दु:बी था ।

देवोजी ने टीका की—जभी माथुर की भानजी पर डोरे डाल रहा था, दु:ख का भार कँसे न हलका करता ?

ढपोरसंख ने बिगड़कर कहा-घ््च्छा, तो श्रब तुम्हीं कहो।
मैंने समभाया-तुम तो यार, जरा-ज़ा सी बात पर तिनक उठते हो ! क्या तुम समभते हो, यह फुलभड़ियां मुभे न्याय-पथ से विचलित कर देंगी ?

फिर कहानी शुरू हुई-एक दिन ग्राकर बोला-म्राज मैंने माधुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं। उनसे जग्गो (माथुर की भानजी) के विवाह के विषय में पन्र-व्यवहार कर रहा हूँ। उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा। दूसरी विषवा बहन श्रपने देवर के पास जाने पर राज़ी है । बस, तीन-चार ग्रादमी रह जाएँगे।

कुछ मैं दूँगा, कुछ माथुर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा, मगर श्राज उसके घर का दो महीनों का किराया देना पड़ेगा। मालिक-मकान ने सुबह ही से धरना दे रखा है। कहता है, श्रपना किराया लेकर ही हटूंगा। श्रापके पास तीस रुपये हों, तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल-परसों तक मिल जाएगा, रूपे मिल जाएँगे। एक मिन्र संकट में पड़ा हुग्रा है। दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुभे इनकार करने का साहस न हुग्रा। देवीजी ने उस वक्त नाक-भौं जहूर सिकोड़ा था; पर मैंने न माना। रुपये दे दिए।

देवीजी ने डंक मारा-यह क्यों नहीं कहते कि वह रुपये मेरी बहन ने बरतन खरीदकर भेजने के लिए भेज थे ।

ढपोरसंख ने गुस्सा पीकर कहा-बँर, यही सही। मैंने हपये दे दिए। मगर मुभे यह उलभन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर पर एक न एक संकट रोज़ ही सवार रहेगा। मैं कहाँ तक उन्हें उबाखँगा ? जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों मेंरे श्रागरे के एक मिन्र धा निकले । काउन्सिल में मेम्बर थे। श्रब जेल में हैं ! गाने-बजाने का शौक है, दो-एक ड्रामे भी लिख चुके हैं, भ्रच्छे-म्भन्छे रईसों से परिचय है। बुद भी बड़े रसिक हैं। भ्रबकी वह श्राये, तो मैंने जोशी का उनसे जिक्र किया। उसका ड्रामा भी सुनाया। बोले—तो उसे मेरे साथ कर दीजिए। श्रपना प्राइवेट सेकेटरी बना लूंगा। मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के ग्रादमी की तरह रहे । जब खर्च के लिए मुभसे तीस रुपये महीना लेता जाए। मेरे साथ ड्रामे लिखे । में फूला न समाया । जोशी से कहा। जोरी भी तैयार हो गया; लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपयों की जहुरत हुई। एक भले ग्रादमी के साथ फटेहालों तो जाते नहों बनता ग्रौर न यही उचित था कि पहले ही दिन से रुपये का तक़ाजा होने लगे । बहुत काट-छांट करने पर भी चालीस रुपये का खर्च निकल श्राया। जूते टूट गए थे, घोतियां फट गई थीं। अ्रौर भी कई खर्च थे, जो इस वक्त याद नहीं आ्राते। मेरे पास रुपये न थे इयामा से मांगने का होसला न हुग्रा।

देवीजी बोलीं-मेरे पास तो कारँ का खजाना रखा था न! कई हज़ार

महीने लाते हो, सौ-दो-सौ रुपये बचत में श्रा ही जाते होंगे।
ढपोरसंख इस व्यंग्य पर ध्यान न देकर ग्रपनी कथा कहते रहे-रुपये पाकर जोशी ने ठाठ बनाया श्रौर काउन्सिलर साहब के साथ चला। मैं स्टेशान तक पहुँचाने गया। माथुर भी था । लौटा, तो मेरे दिल पर से एक बोभ उतर गया था।

माथुर ने कहा—मुहबबती श्रादमी है।
मैंने समर्थन किया—मुभे तो भाई-सा मालूम होता है ।
'मुभे तो ग्रब घर श्रच्छा न लगेगा। घर के सब श्रादमी रोते रहे। मालूम ही न होता था कि कोई गैर ग्रादमी है। ग्रम्माँ से लड़के की तरह बातें करता था। बहनों से भाई की तरह ।'
'बदनसीब श्रादमी है । नहीं, जिसका बाप दो हज़ार रुपये माहवारी कमाता हो, वह यों मारा-मारा फिरे ।'
'दार्ज़ार्लग में इनके बाप की दो कोठियाँ हैं !'
'श्राई० एम० एस० है !
'जोशी मुभे भी वहीं ले जाना चाहता है। साल-दो-साल में तो वहाँ जाएगा ही। कहता है, तुम्हें मोटर की एजेन्सी खुलवा दूँगा।

इस तरह ख़याली पुलाव पकाते हुए हम लोग घर ग्राये ।
मैं दिल में खुरा था कि चलो श्रच्छा हुग्रा, जोशी के लिए ग्रच्छा सिलसिला निकल ग्राया। मुभे यह ग्राशा भी बंध चली कि ग्रबकी उसे वेतन मिलेगा, तो मेरे रुपये देगा। चार-पाँच महीने में चुकता कर देगा। हिसाब लगाकर देखा, तो श्रच्छी-खासी रक़म हो गई थी। मैंने दिल में समभा, यह भी श्रच्छा. ही हुग्रा। यों जमा करता, तो कभी न जमा होते। इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए। मैंने सोचा कि ग्रपने मित्र से जोशी के वेतन के रुपये पेशगी क्यों न ले लूँ, कह दूँ; उसके वेतन से महीने-महीने काटते रहिएगा ।

लेकिन ग्रभी मुरिकल से एक सप्ताह हुग्रा होगा कि एक दिन देखता हूँ, तो जोशी ग्रैर माथुर, दोनों चले ग्रा रहे हैं। मुभ्भे भय हुग्रा, कहीं जोशीजी फिर तो नहीं छोड़ ग्राये; लेकिन रांका को दबाता हुग्रा बोला—कहो भई, कब ग्राये ? मजे़ में तो हो ?

जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा—बहुत ग्रच्छी तरह हूँ । मेरे बाबू साहब बड़े ही सज्जन ग्रादमी हैं। मेरे लिए अ्यलग एक कमरा खाली करा दिया है। साथ ही खिलाते हैं। बिलकुल भाई की तरह रखते हैं। ग्राजकल किसी काम से दिल्ली गये हैं। मैंने सोचा, यहाँ पड़े-पड़े क्या करूँ, तब तक ग्राप ही लोगों से मिलता ग्राऊँ। चलते वक्त बाबू साहब ने मुभसे कहा था, मुरादाबाद से थोड़े बरतन लेते ग्राना, मगर शायद उन्हें रुपये देने की याद नहीं रही। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित न समभा। श्राप एक पचास रुपये दे दीजिएगा। में परसों तक जाऊँगा श्रौर वहाँ से जाते-ही-जाते भिजवा दूँगा । ग्राप तो जानते हैं, रुपये के मुग्रामले में वे कितने खरे हैं ।

मेंने ज़रा रुखाई के साथ कहा-रुपये तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।
देवीजी ने टिप्परी की-क्यों भूठ बोलते हो ? तुमने रुखाई से कहा था कि रुपये नहीं हैं ?

ढपोरसंख ने पूछा- श्रौर क्या चिकनाई के साथ कहा था ?
देवीजी—तो फिर काग़ज़ के रुपये क्यों दे दिए थे ? बड़ी रुखाई करनेवाले !
ढपोरसंख ने पूछा-श्रच्छा साहब, मैंने हँसकर रुपये दे दिये। बस, श्रब खुइा हुईं! तो भुई, मुभे बुरा तो लगा; लेकिन श्रपने सज्जन मित्र का वास्ता था। मेरे ऊपर बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं। मेरे पास पत्रिका का काग़ज़ खरीदने के लिए पचास रुपये रखे हुए थे। वह मैंने जोशी को दे दिए।

शाम को माथुर ने ग्राकर कहा—जोशी तो चले गए। कहते थे, बाबू साहब का तार श्रा गया है । बड़ा उदार ग्रादमी है । मालूम ही नहीं होता, कोई बाहरी ग्रादमी है । स्वभाव भी बालकों का-सा है। भानजी की शादी तय करने को कहते थे। लेन-देन का तो कोई ज़िक है ही नहीं; पर कुछ नज़र तो देना ही पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, जिनसे विवाह हो रहा है, दिल्ली के रहनेवाले हैं। उनके पास जाकर नज़र देनी होगी। जोशीजी चले जाएंगे। श्राज मैंने रुपये भी दे दिए । चलिए, एक बड़ी fिचता सिर से टली।

मैंने पूछा-रुपये तो तुम्हारे पास न होंगे ?
माथुर ने कहा-रुपये कहाँ थे साहब! एक महाजन से स्टान्प लिखकर लिये, दो रुपये सैकड़े सूद पंर।

देवीजी ने फोध भरे स्वर में कहा—मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊँ तो मुँह नोच लूँ। पिशाच ने इस ग़रीब को भी न छोड़ा ।

ढपोरसंख बोला—यह फोध तो श्रापको श्रब ग्रा रहा है न। तब तो ग्राप भी समभती थीं कि जोशी दया श्रौर धर्म का पुतला है ।

देवीजी ने विरोध किया-मैंने उसे पुतला-पुतली कभी नहीं समभा। हाँ, तुम्हारी तारीफों के भुलावे में पड़ जाती थी।

ढपोरसंख—तो साहब, इस तरह कोई दो महीने गुज़रे, इस बीच में भी जोशी दो-तीन बार श्राया; मगर मुभसे कुछ माँगा नहीं । हाँ, श्रपने बाबू साहब के संबंध में तरहन्तरह की बातें कीं, जिनसे मुभे दो-चार गल्प लिखने की सामग्री मिल गई।

मई का महीना था। एक दिन प्रात: जोझी श्रा पहूँचे । मैंने पूछा, तो मालूम हुग्रा, उनके बाबू साहब नैनीताल चले गए। इन्हें भी लिये जाते थे; पर इन्होंने हम लोगों के साथ यहां रहना श्रच्छा समभा श्रोर चले ग्राए।

देवीजी ने फुलभड़ी छोड़ी-कितना त्यागी था बेचारा। नैनीताल की बहार छोड़कर यहाँ गर्मी में प्रारा देने चला श्राया ।

ढपोरसंखजी ने इसकी श्रोर कुछ्छ ध्यान न देकर कहा——मैंने पूछा, कोई नई बात तो नहीं हुई वहाँ ?

जोशी ने हँसकर कहा— मेरे भाग्य में तो नई-नई विपत्तियाँ लिखी हैं । उनसे कैसे जान बच सकती है ? श्रबकी भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी। यह कहिए श्रापका श्राशीवर्वाद था, जान बच गई, नहीं तो श्रब तक जमुनाजी में बहा चला जाता होता। एक दिन जमुना किनारे सैर करने चला गया। वहाँ तैराकी का मैच था। बहुत-से ग्रादमी तमाशा देखने ग्राये हुए थे। में भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा। मुभसे थोड़ी दूर पर एक ग्रौर महाशाय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की, तो मालूम हुग्रा, मेरी ही बिरादरी के हैं। यह भी मालूम हुग्रा, मेरे पिता श्रौर चाचा, दोनों ही से उनका परिचय है । मुभसे स्नेह की बातें करने लगे—तुम्हें इस तरह ठोकरें खाते तो बहुत दिन हो गए; क्यों नहीं चले जाते घ्रपने माँ-बाप के पास ? माना कि उनका लोभ-व्यवहार तुक्हें

पसंद नहों; लेकिन माता-पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ्ध भधिकार तो होता है। तुम्हारी माताजी को कितना दु:ख हो रहा होगा।

वहसा एक युवक किसी तरफ से भ्रा निकला श्रोर वृद्ध महाराय तथा युवती को देखकर बोला-श्रापको हार्म नहीं श्राती कि श्राप श्रपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिये खड़े हैं ।

वृद्ध महाराय का मुँह ज़रा-सा निकल श्राया श्रौर युवती तुरंत घूँघट निकाल कर पीछे हट गई । मालूम हुग्रा कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुग्मा है। वृद्ध उदार सामाजिक विचारों के श्रादमी थे । परदे के क़ायल न थे। युवक, वयस में युवक होकर भी खूसट विचारों का ग्रादमी था, परदे का कट्टर पक्षपाती। वृद्ध थोड़ी देर तक तो झ्रपराधी-भाव से बातें करते रहें पर युवक प्रतिक्षरा गर्म होता जाता था । ग्राखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए ।

युवक ने प्रांखें निकालकर कहा-म्ं ऐसी निर्लंज्जा से विवाह करना श्यपने लिए श्रपमान की बात समभता हूं ।

वृद्ध ने फोष में काँपते हुए स्वर में कहा-श्रोर में तुम-जैसे लम्पट से श्रपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समभता हूँ।

युवक ने फोध के श्रावेशा में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया। बातों से न जीतकर श्रब वह हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े। मैंने लपककर उन्हें उठाया श्रौर युवक को डांटा।

वह वृद्ध को छोड़कर मुभसे लिपट गया । में कोई कुरतीबाज़ तो हूं नहीं । वह लड़ना जानता था। मुभे उसने बात की बात में गिरा दिया श्रोर मेरा गला दबाने लगा। कई श्रादमी जमा हो गए थे i जब तक कुइती होती रही, लोग कुइती का ध्रानंद उठाते रहे; लेकिन जब देखा, मुम्मामला संगीन हुग्रा चाहता है, तो तुरंत बीच-बचाव कर दिया। युवक बूढ़े बाबा से जाते-जाते कह गया-तुम श्रपनी लड़की को वेइया बनाकर बाज़ार में घुमाना चाहते हो, तो शच्छी तरह घुमाश्रो, मुभे श्रब उससे विवाह नहीं करना है ।

वृद्ध चुपचाप खड़े थे श्रौर युवंती रो रही थी । भाई साहब, तब मुभसे न रहा गया। मैंने कहा-महाइाय, श्राप मेरे पिता के तुल्य हैं ग्रोर मुभे जानते हैं । यदि श्राप मुभे इस योग्य समभें, तो में इन देवीजी को श्रपऩी हृदयेइवरी

बनाकर ग्रपने को धन्य समभूँगा। में जिस दशा हूँ, ग्राप देख रहे हैं । सन्भव है, मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा श्रौर प्रेम यदि जीवन को सुखी बना सकता है, तो मुभे विशवास है कि देवी के प्रति मुभमें इन भावों की कमी न रहेगी। बूढ़े बाबा ने गद्गद होकर मुभे कंठ से लगा लिया। उसी क्षरा मुभे ग्रपने घर ले गए, भोजन कराया ग्रौर विवाह का सगुन कर दिया। में एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति भी लेना चाहता था। बूढ़े बाबा ने मुभे इसकी सहर्ष श्रनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुभे ज्ञात हुग्रा कि वह रमशियों में रत्न है । मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। मैंने श्रपने मन में जिस सुन्दरी की कल्पना की थी, वह हू-ब-हू मिलती है । मुभे उतनी ही. देर में विरवास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी होगा। मुभे ग्रब ग्राशीर्वाद दीजिए। युवती भ्रापकी पत्रिका बराबर पढ़ती है ग्रौर श्रापसे उसे बड़ी श्रद्धा है। जून में विवाह होनां निरचय हुग्रा है। मैंने स्पष्ट कह दियामें जेवर.कपड़े नाममात्र को लाऊँगा, न कोई धूमधाम ही करूंगा। वृद्ध ने कहा-ममैं तो स्वयं यही कहनेवाला था। मैं कोई तैयारी नहों चाहता, न धूमधाम की मुभे इच्छा है। जब मैंने ग्रापका नाम लिया, कि वह मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं तो वह बहुत प्रसम्न हुए । श्रापके लेखों को वह बड़े ग्यादर से देखते हैं!

मैंने कुछ खिन्न होकर कहा-यह तो सब-कुछ है; लेकिन इस समय तुғ्हें विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं है। भौर कुछ न हो, तो पचास रुपये की बंवो हुई श्रामदनी तो होनी ही चाहिए ।

जोशी ने कहा-भाई साहब, मेरा उद्धार विवाह ही से होगा। मेरे घर से निकलने का कारएा भी विवाह ही था भ्रौर घर वापस जाने का कारसा भी विवाह ही होगा । जिस समय प्रमिला हाथ बाँधे हुए जाकर पिताजी के चरएों पर गिर पड़ेगी, उनका पाषागा-हृदय भी पिघल जाएगाँ। समभंगे विवाह तो हो ही चुका, श्रब बधू पर क्यों जुल्म किया जाए। जब उसे ग्राश्रय मिल जाएगा, तो मुभे भख मारकर बुलाएँगे। में इसी जिद पर घर से निकला था कि श्रपना विवाह ग्रपने इच्छानुसार, बिना कुछ लिये-दिये करूँगा ग्रौर वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई जा रही है। प्रमिला इतनी चतुर है कि वह मेरे घरवालों

को चुटकियों में मना लेगी। मिंने तख्रमीना लगा लिया है। कुल तीन सी रुपये खर्च होंगे ग्रौर यही तीन-चार सौ रुपये मुभे ससुराल में मिलंगे। मैंने सोचा है, प्रमिला को पहले यहीं लाऊँगा। यहीं से वह मेरे घर पत्र लिखेगी ग्रौर ग्राप देखिएगा, तीसरे ही दिन चाचा साहब गहनों की पिटारी लिये श्रा पहुँचेंगे। विवाह हो जाने पर वह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेंने विवाह की ख ${ }^{\text {उ }}$ र किसी को नहीं दी।

मैंने कहा-लेकिन मेरे पास तो ग्रभी कुछ नहीं है भाई। मैं तीन सी रुपये कहाँ से लाऊँगा ?

जोशी ने कहा-तीन सौ रुपये नक़द थोड़े ही लगेंगे। कोई सौ रुपये के कपड़े लगेंगे। सौ रुपये की दो-एक सुहाग की चीजें बनवा लूँगा गौर सौ रुपये राह-खर्च समभ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है। वहीं से विवाह करेंगे। यह बंगाली सोनार जो.सामने है, श्रापके कहने से एक सप्ताह के वादे पर जो-जो चीजें मांगूंगा, दे देगा । बजाज भी श्रापके कहने से दे देगा। नक़द मुभे कुल सौ रुपये की ज़हूरत पड़ेगी श्रौर ज्यों ही उधर से लौटा, त्यों ही दे दूँगा। बारात में श्राप श्रौर माथुर के सिवा कोई तीसरा ग्रादमी न होगा । ग्रापको में कष्ट नहीं देना चाहता; लेकिन जिस तरह श्रब तक श्रापने मुभे भाई समभकर सहायता दी है, उसी तरह एक बार श्रौर दीजिए। मुभे विरवास था कि श्राप इस शुभ कार्य में ग्रापत्ति न करेंगे। इसलिए मैंने वचन दे दिया । श्रब तो ग्रापको यह डोंगी पार लगानी ही पड़ेगी ।

देवीजी बोलीं-में कहती थी, उसे एक पैसा मत दो । कह दो, हम तुम्हारी जादी-विवाह के भंभट में नहीं पड़ते ।

ढपोरसंख ने कहा-हाँ, तुमने अ्रबकी बार ज़रूर समभाया; लेकिन में क्या करता ? शादी का मुग्रामला, उस पर उसने मुभे भी घसीट लिया था, ग्रपनी इज्ज़त का कुछ ख्याल तो करना ही पड़ता है।

देवीजी ने मेरा लिहाज़ किया ग्रौर चुप हो गई ।
श्रब में उस वृत्तांत को न बढ़ाऊँगा। सारांश यह है कि जोशी ने रसंखढपो के मत्थे सी रुपये के कपड़े श्रौर सौ रुपये से कुछ ऊपर के गहनों का बोभ लादा। बेचारे ने एक मित्र से सी रुपये उधार लेकर उनके सफ़रखर्च को दिया। खुद

ब्याह में हारीक हुए। ब्याह में खासी घूमधाम रही। कन्या के पिता ने मेहमानों का श्रादर-सत्कार खूब किया । उन्हें जल्दी थी, इसलिए वह खुद तो दूसरे ही दिन चले श्राये; पर मायुर जोही के साथ विवाह के प्रंत तक रहा। ढपोरसंख को श्राशा थी कि जोली ससुराल से रुपया पाते ही माथुर के हाथों भेज देगा, या खुद लेता श्राएगा; मगर माथुर भी दूसरे दिन श्रा गए खाली हाथ श्रोर यह खबर लाये कि जोशी को ससुराल में कुछ भी हाथ नहीं लगा। माथुर से उन्हें भ्रब मालूम हुग्रा कि लड़की से जमुना-तट पर मिलने की बात सर्वथा निमूंल थी। इस लड़की से जोशी बहुत दिनों से पत्र-व्यवहार कर रहा था ! फिर तो ढपोरसंख के कान खड़े हो गए। माथुर से पूछ्छा-श््रच्छा ! यह बिलकुल कल्पना थी उसकी ?

माथुर-जी हाँ।
ढपोर०-श्रच्छा, तुम्ब्ररी भानजी के विवाह का क्या हुग्रा ?
माथुर—श्रभी तो कुछ नहीं हुग्रा ।
ढपोर०-मगर जोशी ने कई महीने तक तुम्हारी सहायता तो खूब की ?
माथुर-मेरी सहायता वह क्या करता ? हां, दोनों जून भोजन भले कर लेता था ।

ढपोर०-तुम्हारे नाम पर उसने मुभस्से जो रुपये लिये थें, वह तो तुम्हें दिये होंगे ?

माथुर-क्या मेरे नाम पर भी कुछ्छ रुपये लिये थे ?
ठपोर०-हाँ भाई, तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था । माथुर-सरासर बेईंमानी । मुभे उसने एक पैसा भी नहीं दिया, उलटे श्रोर एक महाजन से मेरे नाम पर सौ रुपयों का स्टाम्प लिखकर रुपये लिये । में क्या जानता था कि धोखा दे रहा है।

संयोग से उसी वक्त श्भागरे से वह् सज्जन श्रा गए; जिनके पास जोशी कुछ दिनों रहा था। उन्होंने माथुर को देखकर पूछा-श्रच्छा ! श्राप श्रभी जिदा हैं ? जोशी ने तो कहा था, माथुर मर गया है।

माथुर ने हँसकर कहा-मेरे तो सिर में ददँ भी नहीं हुग्रा।
ढ़परसंख ने पूछा-श्रच्छा, ग्रापके मुरादाबादी बरतन तो पहुँच गए ?

झ्रागरा-निवासी मित्र ने कोतूहल से पूछा—कैसे मुरादाबादी बरतन ?
'वही जो श्रापने जोही की मारफत मंगवाए थे ?'
'मैंने कोई चीज़ उसकी मारफत नहीं मँगवायी। मुभे जहूरत होती तो ग्रापको सीधा न लिखता !'

माथुर ने हंसकस कहा—तो यह रुपये भी उसने हज़म कस लिए ।
ग्रागरा-निवासी मित्र बोले-मुभसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने सौ रुपये लाया था। वह तो एक ही जालिया निकला। उफ़! कितना बड़ा चकमा दिया है उसने। जिदगी में यह पहला मौक़ा है कि में यों बेवकूफ बना। बचा को पा जाऊँ; तो तीन साल को भेजवाऊँ। कहाँ है भाजकल ?

माथुर ने कहा-श्रभी तो ससुराल में है ।
ढपोरसंख का वृत्तांत समाप्त हो गया। जोरी ने उन्हीं को नहीं, माथुर जैसे ग़रीब श्रौर ग्रागरा-निवासी सज्जन-जैसे घाघ को भी उलटे छुरे से मूड़ा श्रोर भ्रगर भंडा न फूट गया होता; तो श्रभी न जाने कितने दिनों तक मूड़ता । उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्व हो गया। बेराक! श्रपने फ़न का उस्ताद है, छटा हुग्रा गुर्गा।

देवीजी बोलीं-सुन ली श्रापने सारी कथा ?
मैंने डरते-डरते कहा-हाँ, सुन तो ली ।
'श्रच्छा, तो श्रब श्रापका क्या फैसला है ? (पति की ग्रोर इशारा करके) इन्होंने घोंघापन किया या नहीं ? जिस श्रादमी को एक-एक पैसे के लिए दूसरों का मुँह ताकना पड़े, वह घर-घर के पाँच-छः सौ रुपये इस तरह उड़ा दे, इसे भ्राप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकूफी ? श्रगर इन्होंने यह समभकर रुपये दिये होते कि पानी में फेंक रहा हूँ, तो मुभे कोई श्रापत्ति न थी, मगर यह बराबर इस धोखे में रहे श्रौर मुभे भी उसी धोखे में डालते रहे कि वह धर का मालदार है और मेरे सब रुपये ही न लौटा देगा, बल्कि श्रौर भी कितने सलूक करेगा। जिसका बाप दो हज़ार रुपये महीना पाता हो, जिसके चाचा की ग्रामदनी एक हज़ार मासिक हो भ्रौर एक लाख की जायदाद घर में हो, वह झौर कुछ नहीं तो यूरोप की सैर तो एक बार करा ही सकता था 1 में श्रगय कभी मना भी करती, तो श्राप बिगड़ जाते थे श्रौर उदारता का उपदेश देने लगते थे । यह

मैं स्वीकार करती हूँ कि हुरू में में घोषे में श्रा गई थी, मगर पोछ्छे से मुभे उस पर संदेह होने लगा था। ग्रीर विवाह के समय तो मैंने जोर देकर कह दिया था कि श्रब एक पाई भी न दूँगी । पूछ्छिए, भूठ कहती हूँ या सच ? फिर घ्यगर मुभे धोखा हुग्रा, तो मैं घर में रहनेवाली स्त्री हूं। मेरा धोले में भ्या जाना क्षम्य है, मगर यह जो लेखक श्रौर विचारक श्रौर उपदेशक बनते हैं, यह क्यों घोषे में श्राये भ्रौर जब मैं इन्हें समभाती थी, तो यह क्यों श्रपने को बुद्धिमत्ता का श्रवतार समभकर मेरी बातों की उपेक्षा करते थे ? देखिए, रू-रिग्रायत न कीजिएगा; नहीं मैं बुरी तरह खबर लूंगी। में निष्पक्ष न्याय चाहती हूँ ।'

ढपोरसंख ने दर्दंनाक ग्रांखों से मेरी तरफ देखा, जो मानो मान-भिक्षा मांग रही थीं। उसी के साथ देवीजी का श्राग्रह, श्र्यदेका श्रोर् गर्व से भरी भांखें ताक रही थीं। एक को अ्रपनी हार का विशवास था; दूसरी को श्रपनी जीत का। एक रिश्रायत चाहती थी, दूसरी सच्चा न्याय ।

मैंने कृत्रिम गक्मीरता से श्रपना निर्गांय सुनाया-मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से श्रवश्य काम लिया है; पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है।

ढपोरसंख उछ्छल पड़े ग्रौर मेरे गले लिपट गए। देवीजी ने सगर्व नेत्रों से देख कर कहा-यह तो मैं जानती ही थी कि चोर-चोर मौसेर भाई होंगे। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हो। श्रब तक रपये में एक पाई मर्दों का विरवास था। भ्राज तुमने वह भी उठा दिया। श्राज निश्चय हुग्रा कि पुरुष छली, कपटी, विशवासघाती ध्रौर स्वार्थी होते हैं। में इस निर्राय को नहीं मानती । मुफ़्त में ईमान बिगाड़ना इसी को कहते हैं। भला मेरा पक्ष लेते, तो भ्रच्छा-भोजन मिलता; उनका पक्ष लेकर श्रापको सड़े सिगरेटों के सिवा और्योर क्या हाथ लगेगा ? खैर, हाँड़ी गयी तो गयी, कुत्ते की जात तो पहचानी गई।

उस दिन से दो-तीन बार देवीजों से भेंट हो चुकी है, ग्रैर बही फटकार सुननी पड़ी है। वह न क्षमा चाहती हैं, न क्षमा कर सकती हैं।

## डिमांस्ट्रे रान

महाशय गुछर्रसादजी रसिक जीव हैं, गाने-बजाने का शौक. है, खाने-खिलाने का शौक. है ग्रौर सैर-तमाशे का शीक है, पर उसी मात्रा में द्रव्योपार्जन का घोक नहीं है । यों वह किसी के मोहताज नहीं हैं, भले श्रादमियों की तरह हैं अ्रौर हैं भी भले ग्रादमी; मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते । गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वह कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं, जिसमें चटपट काँूँ का खज़ाना मिल जाय घ्रौर हमेशा के लिए बेफिक हो जाएँ। बैंक से छमाही सूद चला श्राए, खाएँ श्रौर मजे से पड़े रहें । किसी ने सलाह दी, नाटककम्पनी खोलो। उनके दिल में भी बात जम गई। मित्रों को लिखा——ैं ड्रामेटिक कम्पनी खोलने जा रहा हूं, श्राप लोग ड्रामे लिखना शुरू कीजिए। कम्पनी का प्रास्पेक्टस बना, कई महीने उसकी खूब चर्चा रही, कई बड़े-बड़े प्रादमियों ने हिस्से खरीदने के बादे किए। लेकिन न हिस्से बिके, न कम्पनी खड़ी हुई। हाँ, इसी घुन में गुरुप्रसादजी ने एक नाटक की रचना कर डाली। ग्रोर यह फिक हुई कि इसे किसी कम्पनी को दिया जाए। लेकिन यह तो मालूम ही था, कम्पनीवाले एक ही घाघ होते हैं। फिर हरेक कम्पनी में उसका एक नाटककार भी होता है। वह कब चाहेगा कि उसकी कम्पनी में किसी बाहरी ग्रादमी का प्रवेश हो । वह इस रचना में तरह-तरह के ऐब निकालेगा श्रौर कम्पनी के मालिक को भड़का देगा। इसलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जम़ा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। पाँच सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई, उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय किया गया श्रौर दूसरे दिन पांचों सज्जन गुरुप्रसादजी के साथ नाटक दिखाने चलें ! तंग्गे श्रा गए। हारमोनियम, तबला श्रादि सब उस पर रख दिये गए, क्योंकि नाटक का डिमांस्ट्रे घन (demonstration) करना निशिचत हुग्रा था। सहसा विनोदबिहारी ने कहा-यार, ताँगे पर जाने में तो कुछ बदरोबी ७ぬ

होगी। मालिक सोचेगा यह महाशयय यों ही हैं। इस समय दस-पाँच रुपये का मुंह न देबना चाहिए। में तो श्रंगरेजों की विज्ञापनबाजी का कायल हूँ कि रुपये में पंद्रह घ्राने उसमें लगाकर शेष एक श्राने में रोजगार करते हैं ! कहीं से दो मोटरें मंगानी चाहिए।

रसिकलाल बोले-लेकिन किराए की मोटरों से यह बात न पैदा होगी, जो घ्राप चाहते हैं। किसी रईस से दो मोटरें मंगगी चाहिए, मारिस हो या नए चाल की ध्रास्टिन ।

बात सच्ची थी। भेख से भीख मिलती है। विच्चार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अ्रजी, वह महाबूसट हैं। सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी न मिले। श्रच्छा, सेठजी के पास चलें तो कैसा ? मुंह धो रखिए, उसकी मोटरे अ्भफसरों के . लिए रिजवं हैं, घ्रपने लड़के तक को कभी बैठने नहों देता, अ्यापको दिये देता है ! तो फिर कपूर साहब के पास चलें। अभी उन्होंने नई मोटर ली है। श्रजी, उसका नाम न लो। कोई न कोई बहाना करेगा : ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है ।

गुरु्रसाद ने श्रधीर होकर कहा-तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बलेड़ा कर दिया। तांगों पर चलने में क्रा हरज था ?

विनोदबिहारी ने कहा-भ्राप तो घास खा गए हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है भौर मुभ्रामले को पटाना दूसरी बात है। रूपये पृष्ठ सुना देगा, भ्रपना-सा मुंह लेकर रह जाग्रोगे ।

श्रमरनाथ ने कहा—में तो समभता हूँ, मोटर के लिए किसी राजा-रईस की खुशामद करना बेकार है । तारीफ तो जब है कि पाँव-पाँव चलं भ्रोर वहाँ ऐसा रंग जमाएँ कि मोटर से भी ज्यादा जान रहे ।

विनोदबिहारी उछल पड़े। सब लोग पाँव-पाँव चले । वहाँ पहुँचकर किस तरह बातें शुखू होंगी, किस तरह तारीफों के पुल बाँचे जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुखा किया जएएगा, इस पर बहस होती जाती थी ।

ये लोग कम्पनी के केम्प में कोई दो बजे पहुँचे। वहाँ मालिक साहब, उनके ऐकटर, नाटककार सब पहले ही से उनका इंतजार कर रहे थे। पान, इलाइची, सिगरेट मँगा लिये गए थे।

ऊपर जाते ही रसिकलाल ने मालिक से कहा-क्षमा कीजिएगा, हमें श्याने में देर हुई । हम मोटर से नहीं, पाँव-पांव श्राये हैं । ग्राज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का श्रानंद उठाते चलें । गुर्र्रसादजी तो प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता तो ग्राज चिमटा लिये या तो कहीं भोख माँगते होते, या किसी पहाड़ी गांव में-वटवृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकना सुनते होते ।

विनोद ने रद्दा जमाया-प्रौर भाये भी तो सीचे रास्ते से नहीं, जाने कहाँकहाँ का चक्कर लगाते, ख्राक छानते। वैरों में जैसे सनीचर हैं ।

श्रमर ने श्रोर रंग जमाया-पूरे सतजुगी श्भादमी हैं। नौकर-चाकर तो मोटरों पर सवांर होते हैं श्रैर श्राप गली-गली मारे-मारे किरते हैं । जब श्रोर रईस मीठी नींद में मजे लेते होते हैं, तो ग्राप नदी के किनारे ऊषा का शुद्धार देखते हैं।

मस्तराम ने फरमाया—कवि होना, मानो दीन-दुनिया से मुक्त हो जाना है । गुलाब ने ही यूरोप के बड़े-बड़े कवियों को श्रासमान पर वहुँचा दिया है। यूरोप में होते तो प्राज इनके द्वार पर हाथी भूमता होता। एक दिन एक बालक को रोते देखकर श्राप रोने लगे। पूछ्छा हूँ, भई, क्यों रोते हो, तो श्रोर रोते हैं । मुंह से श्रावाज नहीं निकलती। बड़ी मुरिकल से घ्रावाज़ निकली ।

विनोद-जनाब ! कवि का हृदय कोमल भावों का स्रोत है, मघुर संगीत का भंडार है, श्रनंत का श्राईमा है ।

रसिक-क्या बात कही है ग्रापने, श्रनंत का भ्राईना है ! वाह ! कवि की सोहबत में ग्राप भी कुछ्छ कवि हुए जा रहे हैं।
 दावा है। ग्राप लोग मुभे ज़बरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि स्रष्टा की वह अ्रद्भुत रचना है, जो पंचभूतों की जगह नौ रसों से बनती है।

मस्तराम-श्रापका यही एक वाक्य है, जिस पर सैकड़ों कविताएं न्योछावर हैं । सुनी श्रापने रसिकलालजी, कवि की महिमा। याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिकलाल—कहाँ तक याद करे, भैया, यह तो सूक्तियों में बातें करते हैं श्रौर नम्रता का यह हाल है कि श्रपने को कुष्ब समभते ही नहीं। महानता का यही लक्षएा है । जिसने श्रपने को कुछ समभा, वह गया। (कम्पनी के स्वामी से)

श्राप तो श्रब खुद ही सुनेंगे, ड्रामे में श्रपना हृदय निकालकर रख दिया है । कवियों में जो एक प्रकार का श्रल्हड़पन होता है, उसकी श्रापमें कहीं गंध भी नहीं । इस ड़ामे की सामग्री जमा करने के लिए श्रापने कुछ नहीं तो एक हज़ार बड़े-बड़े पोथों का श्रध्ययन किया होगा । वाजिदग्रली शाह को स्वार्थी इतिहासलेखकों ने कितना कलंकित किया है, ग्राप लोग जानते ही हैं । उस लेख-राशि को छाँटकर उसमें से सत्य के तत्त्व खोज निकालना श्राप ही का काम था !

विनोद-इसी लिए हम ग्रौर श्राप दोनों कलकते गये श्रौर वहाँ से कोई छ: महीने मटियाबुर्ज की खाक छानते रहे । वाजिदभ्रली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की । उसमें उन्होंने खुद श्रपनी जीवन-चर्या लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके छः महीने में किताब मिली ।

श्रमरनाथ—पुस्तक नहीं, रत्न है !
मस्तराम—उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी, गुरुप्रसादजी ने उस पर मोहर लगाकर श्ररार्फी बना दिया । ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने, दिल हाथों से थाम ले । एक-एक वाक्य दिल में चुभ जाए।

ग्रमरनाथ—संसार-साहित्य के सभी नाटकों को श्रापने चाट डाला ग्रौर नाट्य-रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डालीं ।

विनोद-जभी तो चीज भी लासानी हुई है।
श्रमरनाथ-लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, वैरों पड़ा कि मुभे यह नाटक दे दीजिए; लेकिन श्रापने न दिया। जब ऐक्टर ही भ्यच्छे नहीं, तो उसे श्रपना ड्रामा खेलवाना उसकी मिट्टी खराब करना था । इस कम्पनी के ऐक्टर माशाग्र्ललाह श्रपना जवाब नहीं रखते ग्रौर इसके नाटककार की सारे ज़माने में घूम है । श्राप लोगों के हाथों में पड़कर यह ड्रामा घूम मचा देगा ।

विनोद-एक तो लेखक साहब खुद शौतान से ज्यादा मशहूर हैं, उस पर यहाँ के ऐष्टर का नाट्य-कौराल ! शाहर लुट जाएगा।

मस्तराम--रोज़ ही तो किसी न किसी कम्पनी का श्रादमी सिर पर सवार रहता है; मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुँह बात नहीं करतें।

विनोद--बस एक यह कम्पनी है, जिसके तमाशों के लिए दिल बेकरार

रहता है, नहीं तो श्रौर जितने ड्रामे खेले जाते हैं, दो कोड़ी के । मेंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया ।

गुरुप्रसाद-नाटक लिखना-खेलना बच्चों का खेल नहीं है, खूने जिगर पीना पड़ता है । मेरे खयाल में एक नाटक लिखने के लिए पाँच साल का समय भी काफ़ी नहीं, बल्कि श्रच्छा ड्रामा जिदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यों कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े-बड़े धुरंधर ग्रालोचकों का यही निर्रांय है कि श्रादमी जिंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है । रूस, फांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़ें पर. कोई न कोई दोष सभी में मौजूद । किसी में भाव है तो भाषा नहों, भाषा है तो भाव नहीं । हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं । जब तक भाव, भाषा, हास्य ओ्रोर गाना यह चारों ग्रंग न पूरे हों, उसे ड्रामा।कहना ही न चाहिए। मैं तो बहुत ही तुचछ श्रादमी हूँ, कुछ श्राप लोगों की सोहबत में शृदबुद श्रा गया। मेरी रचना की हस्ती ही क्या ! लेकिन ईइवर ने चाहा, तो ऐसे दोष श्रापको न मिलेंगे।

विनोद-जजब ग्राप उस विषय के मरंज्ञ हैं, तो दोष रह ही कैसे सकते हैं !
रसिकलाल-ददस साल तक तो श्रापने केवल संगीत-कला का श्यभ्यास किया है । घर के हजारों रुपये उस्तादों को भेंट कर दिये, फिर भी दोष रह जाय, तो दुर्भाग्य़ है।

## रिहर्सल

रिहर्सल शुरू श्रौर वाह! वाह ! हाय ! हाय ! का तार बँधा । कोरस सुनते ही ऐक्टर श्रोर प्रोप्राइटर श्रौर नाटककार सभी मानो जाग पड़े । भूमिका ने उन्हें विशोष प्रभावित न किया था, पर श्रसली चीज़ सामने श्राते ही श्रांखें खुलों ! समाँ बँच गया । पहला सीन श्राया । श्राँखों के श्रागे वाजिदग्रली राहह के दरबार की तसवीर रिंच गई। दरबारियों की हाज़िरजवाबी अर्य फड़कते हुए लतीफे! वाह! वाह! क्या कहना है! क्या वाक्य-रचना थी; क्या शब्द योजना थी, रसों का कितना सुरुचि से भरा हुग्रों समावेश था ! तीसरा दृइय हास्यमय था। हँसते-हँसते लोगों की पसलियाँ दुखने लगीं; स्थूलकाय स्वामी की संयत ग्रविचलता भी ग्रासन से डिग गई । चौथा सीन करुााजनक था। हास्य के बाद करुएा; श्राँधी के बाद श्रानेवाली शांति, थी।

विनोद श्रांखों पर हाथ रखे सिर भुकाए, जैसे रो रहे थे । मस्तराम बारबार ठंढी ग्राहें खींच रहे थे श्रौर ग्रमरनाथ बार-बार सिसकियां भर रहे थे । इसी तरह सीन पर सीन श्रौर श्रंक पर अंक समाप्त होते गए, यहाँ तक कि जब रिहर्संल समाप्त हुआ्मा, तो दीपक जल चुके थे।

सेठजी श्रब तंक सोंठ बने हुए बैठे थे । ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मुखारविंद पर उनके मनोविचार का लेरामात्र भी ग्राभास न था। जड़भरत की तरह बैंठे हुए थे, न मुस्कराहट थी, न कुतूहल, न हरं; न कुछ। विनोदबिहारी ने मुभ्मामले को बात पछ्छी-तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान् की क्या राय है ?

सेठजी ने उसी विरफ्क भाव् से उत्तर दिया-में इसके विषय में कल निवेदन कहूँगा। कल यहीं भोजन भी कीजिएगा। श्राप लोगों के लायक भोजन तो क्या होगा, उसे केवल विदुर का साग समभकर स्वीकार कीजिएगा ।

पंच पांडव बाहर निकले, तो मारे खुरी के सबकी बाँछें खिली जाती थीं ।
विनोद-पाँच हज़ार की थैली है । नाक बद सकता हूँ।
श्रमरनाथ—पाँच हज़ार है कि दस, यह तो नहीं कह सकता, पर रंग खूब जम गया।

रसिक—मेरा श्रनुमान तो चार हज़ार का है।
मस्तराम—ध्रौर मेरा विशवास है कि दस हज़ार से कम वह कहेगा ही नहीं । मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ़ ध्यान से देख रहा था । ग्राज ही कह देता, पर डऱता था, कहीं ये लोग श्रस्वीकार न कर दें। उसके होठों पर तो हैंसी न थी, पर मगन हो रहा था।

गुरुप्रसाद-मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़कर।
विनोद-ऐसा जान पड़ता था, तुम्हारी वाएी पर सरस्वती बैठ गई हैं। सभी की श्रांखें खुल गई ।

रसिक-मुभे उसकी चुप्पी से ज़रा संदेह होता है।
श्रमर-प्र्यापके संदेह का क्या कहना ! ग्रापको ईरवर पर भी संदेह है।
मस्तराम-ड्रामैटिस्ट भी बहुत खुरा हो रहा था। दस-बारह हज़ार का वारान्यारा है। भई, ग्राज इस खुरी में एक दावत होनी चाहिए।

गुरुप्रसाद-प्ररे, तो कुछ बोहनी-बट्टा तो हो जाए ।
मस्तराम—जी नहीं, तब तो जलसा होगा। श्राज दावत होगी।
विनोद—भाग्य के बली हो तुम गुरुप्रसाद।
रसिक-मेरी राय है, ज़रा उस ड्रामैटिस्ट को गाँठ लिया जाए। उसका मौन मुभे भयभीत कर रहा है ।

मस्तराम-श्राप तो वाही हुए हैं। वह नाक रगड़कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा। सेठजी श्रब बचकर निकल नहीं सकते ।

विनोद-हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार थी ।
श्रमर-उसी ने तो रंग जमा दिमा। श्रब कोई छोटी रक़म कहने का उसे साहस न होगा।
अभिनय

रत को गुरुप्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई छ: बजे पाँचों भ्रादमी सेठजी के पास जा पहुँचे। संध्या का समय हवाखोरी का है। ग्राज मोटर पर न ग्राने के लिए बना-बनाया बहाना था । सेठजी ग्राज बेहद खुइा नज़र पाते थे। कल की वह मुहरंमी सूरत श्रंतर्धान हो गई थी । बात-बात पर चहकते थे, हँसते थे, जैसे लख्खन का कोई रईस हो । दावत का सामान तैयार था। मेज़ों पर भोजन चुना जांने लगा। श्रंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई क़स्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शाराब श्रादि सजा दिये गए श्रोर यारों ने खूब मजे से दावत खायी।

सेठजी मेहमांनवाजी के पुतले बने हुए हरेक मेहमान के पास श्रा-प्राकर पूछ्छते-कुछ श्रौर मँगवाऊं ? कुछ तो श्रोर लीजिए । श्राप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है ।

भोजन के उपरांत लोग बैठे, तो मुग्रामले की बातचीत होने लगी। गुरुप्रसाद का हुदय श्राशा श्रौर भय से काँपने लगा ।

सेठजी-हजूर ने बहुत ही सुन्दर नाटक लिखा है। क्या बात है !
ड्रामैटिस्ट-यहाँ जनता श्रच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो यह ड्रामा लाजवाब होता ।

सेठजी-जनता कद्र नहीं करती न करे, हमें जनता की बिलकुल परवाह

साहित्य का कलंक हैं । ग्रापसे ड्रामा ले लीजिए श्रौर ग्राज ही पार्ट तकसीम कर दीजिए। तीन महं＇ने के ग्रंदर इसे खेल डालना होगा।

मेज़ पर ड्रामे की हस्तलिवि पड़ी हुई थी । ड्रामैटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुर्र्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की घ्रोर देबा，विनोद ने श्रमर की ग्रोर，ग्रमर ने रसिक की ग्रोर，पर शब्द किसी के मुँह से न निकला। सेठजी ने मानो सभी के मुँह सी दिये हों। ड्रामैटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिये।

सेठजी ने मुस्कराकर कहा－हुजूर को थोड़ी－सी तकलीफ़ भ्रौर करनी होगी। ड्रामा का रिहर्मंल शुखू हो जाएगा，तो श्रापको थोड़े दिनों कम्पनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे ऐक्टर श्रधिकांश गुजराती हैं। वह हिदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारा नहीं कर सकते । कहों－कहीं शब्दों पर अ्रनावश्यक जोर देते हैं। श्रापकी निगरानी से यह सारी बुराइयाँ दूर हो जाएँगी। ऐक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा न किया，तो झ्रापके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। यह कहते हुए उसने लड़के को ग्रावाज़ दी－－बॉय ！ग्राव लोगों के लिए सिगार लाश्रो ！

सिगार श्रा गया। सेठजी उठ खड़े हुए। यह मित्र－मंडली के लिए बिदाई की सूचना थी। पाँचों सज्जन भी उठे । सेठजी ग्रागे－्र्यागे द्वार तक श्राये। फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा－ग्राज इस गरोब कम्पनी का तमाशा देख लीजिए। फिर यह संयोग न जाने कब प्राप्त हो।

गुखु्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा－हो सका तो ग्रा जाऊँगा।
सड़क पर घ्याकर चारों मित्र खड़े होकर एक－दूसरे का मुँह ताकने लगे ।
तब पाँचों ही जोर से कहकहा मारकर हँस पड़े।
विनोद ने कहा－यह हम सबका गुरुषंटाल निकला।
अ्रमर－साफ श्रांखों में घूल भोंक दी।
रसिक—म मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही से डर रह था कि यह कोई पल्ले सिरे का घाघ है।

मस्तराम－मान गया इसकी खोपड़ी को । यह चपत उम्र भर न भूलेगी।
गुरुपसाद इस श्रालोचना में शरीक न हुए । वह इस तरह सिर भुकाए चले जा रहे थे，मानो ग्रभी तक वह स्थिति को समभ ही न पाए हों।

## दारोगाजो

कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुप्रा जा रहा था कि रास्ते में एक श्रैर महाशय तांगे पर श्रा बैठे। तँगेवाला उन्हें बैठाना तो न चाहतां था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के ग्रादमी से भगड़ा कौन मोल ले ? यह साहब किसी थाने के दारोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर श्राये थे। मेरी श्रादत है कि पुलिसवालों से कम बोलता हूँ। सच पूछिए, तो मुभेक उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठने पड़ते हैं, इसका धनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूं। मैं जरा एक तरफ खिसक गया श्रोर मुँह फेरकर दूसरी श्रोर देखने लगा कि दारोगाजी बोले -जनाब, यह श्राम शिकायत है कि पुलिसवाले बहुत रिख्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिसवाले को रिशवत लेने के लिए कितना मजबूर किया जाता है। घ्रनर पुलिसवाले रिख्वत लेना बंद कर दें, तो मैं हलफ़ से कहता हूँ, ये जो बड़े-बड़े ऊंची पराड़ियोंवाले रईस नजर घाते हैं, सबके सब जेलखाने के घ्रंदर बैढ़े दिसाई दें। श्रगर हरएक मामले का चालान करने लगें, तो दुनिया पुलिसवालों को श्रौर भी बदनाम करे.। श्रापको यकीन न श्राएगा जनाब, रुपये की थैलियां गले लगाई जाती हैं । हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ़ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है।

मैने उपहास के भाव में कहा-जो काम रुपये लेकर किया जाता हैं, वही काम बिन रूपये लिये भी तो किया जा सकता है ।

दारोगाजी हँसकर बोले-वह तो गुनाह बेलज्जत होगा, बंदापरवर। पुलिस का श्रादमी इतना कटृर देवता नहीं होवा, श्रैर मेरा खयाल है कि शायद कोई इन्सान भी बेलौस नहीं हो सकता। घ्रोर सीगों के लोगों को भी देखता हूं, मुभे तो कोई भी देवता न मिला.

मैं घभी इसका कुच्छ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लम्बी भ्रचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले । दारोगाजी ने

दारोगाजी
उन्हें देखते ही भुककर सलाम किया श्रोर श्यायद मिजाज शरीफ पूछ्जा चाहते थे कि उस भले श्रादमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब ताँगा कई कदम श्रागे निकल ग्राया, तो वह एक पत्थर लेकर ताँगे के पीछे दोड़ा। तंगेवाले ने घोड़े को तेज़ किया। उस भलेमानुस ने भी कदम तेज़ किए भ्भौर पत्थर फेंका । मेरा सिर बाल-बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने श्राकर गिरा । तीसरा पत्थर इतने ज़ोर से भ्राया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट ग्रायी; पर इतनी देर में ताँगा इतनी दूर निकल ग्राया था कि हम श्रब पत्थरों की मार से दूर हो गए थे । हाँ, गालियों की मार पभी तक जारी थी। जब तक वह ग्रादमी श्राँखों से ग्रोभल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए, गालियाँ बकते हुए देखते रहे ।

जब ज़रा चित्त शांत हुग्रा, मेंने दारोगाजी से पूछा-यह कौन श्रादमी है, साहब ? कोई पागल तो नहीं है ?

दारोगाजी ने घुटने को सहलाते हुए कहा-पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुइमन है। मैंने समभा था, जालिम पिछली बातं भूल गया होगा, वरना मुभे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता ।

मैंने पूछा-ग्रापने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी ?
'बड़ी लम्बी दास्तान है जनाब ! बस, इतना ही समभ लीजिए कि इसका बस चले, तो मुभे fंजदा ही निगल जाए।'
'ग्राप तो शौक की ग्राग को ग्रौर भड़का रहे हैं । ग्रब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन न होगी ।'

दारोगाजी ने पहलू बदलकर कहा-श्रच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए, में सदर में ही तैनात था 1 बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून, एक माशूक से श्रांख लड़ गई। ग्रामद-रफ्त शुरू हुई। ग्रब भी जब उस हसीना की याद भ्याती है, तो ग्राँखों से श्राँसू निकल श्राते हैं। बाजा श्रू ग्रौरतों में इतनी हया, इतनी वफ़ा, इतनी मुहब्बत मैंने नहीं देखी। दो साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुज़रे कि श्राज भी उसकी याद करके रोता हूं। मगर किस्से को बढ़ाऊँगा नहीं, वरना मधूरा ही रहं जाएगा। मुख्तसर यह कि दो साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म श्रा गया । उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुँचा, उसका

जिफ करने के लिए दफ्तर चाहिए । बस, यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूँ। उस हसीना ने यह खबर सुनी, तो उसकी जान-सी निकल गई । सफर की तैयारी के लिए मुभे तीन दिन मिले थे 1 ये तीन दिन हमने मनसूबे बाँधने में काटे। उस वक्त मुभे श्रनुभव हुग्रा कि श्रौरतों को श्रक्ल से खाली समभने में हमने कितनी बड़ी ग़लती की है। मेरे मनसूबे शेखचिल्ली के-से होते थे ! कलकत्त भाग चलें, वहाँ कोई दूकान खोल दें, या इसी तरह कोई दूसरी तजवोज ،करता। लेकिन वह यही जवाब देती कि ग्रभी वहाँ जाकर श्रपना काम करो । जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुभे बुला लेना। मैं दौड़ी चली ग्राऊँगी।

भ्राखिर जुदाई की घड़ी श्रायी। मुभे मालूम होता था कि श्रष जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था, ग्रीर मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था। मगर में फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह कि में उसे दो-तीन दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुग्रा । पर श्रफ़सोस! वे दो-तीन दिन कभी न श्राये । पहले दस-पाँच दिन तो श्रफसरों से मिलने ग्रौर इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत ग्रा गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई; रुखसत लेकर चले श्राश्रो 1 शादी की ख़शी में उस वफ़ा की देवी की मुभे फिक न रही। शादी करके महीने भर बाद लोट तो बीवी साथ थी। रही-सही याद भी जाती रही। उसने एक महीने के बाद एक ख़त भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह ग्राकर सिर पर सवार न हो जाए; फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी न रह जाऊँ।

साल भर के बाद मुभे एक काम से सदर घ्राना पड़ा। उस वक्त मुभे उस श्रौरत की याद श्रायी। सोचा, जरा चलकर देखना चाहिए, किस हालत में है । फ़ौरन अ्रपने खत न भेजने झ्रौर इतने दिनों तक न भ्राने का जवाब सोच लिया श्रौर उसके द्वार पर जा पहुँचा। दरवाज़ा साफ-सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से श्रच्छी थी। दिल को खुइी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहों है, जितनी मैंने समभी थी। श्रौर क्यों खराब होने लगी ? मुभ-जैसे दुनिया में क्या श्रोर श्रादमी ही नहीं हैं !

मैने दरवाज़ा खटखटाया। ग्रंदर से वह बंद था। श्रावाज श्रायी—कौन है ?

मैंने कहा—वाह! इतनी जल्दी भूल गईं । मैं हूँ, बशीर....
कोई जवाब न मिला। श्रावाज उसी की थी, इसमें चाक नहीं, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती ? जरूर मुभसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए अौर लगा अ्रपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने । कोई पंद्रह मिनट के बाद दरवाज़ा खुला । हसीना ने मुभे इशारे से भंदर बुलाया ध्रोर चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा—में तुमसे मुभ्राफ़ी माँगने भ्राया हूँ । यहाँ से जाकर में बड़ी मुरिकल में फँस गया। इलाका इतना खराब है कि दम मारने को मुहलत नहीं मिलती ।

हसीना ने मेरी तरफ़ न देखकर जमीन की तरफ़ ताकते हुए कहामुग्राफ़ी किस बात की ? तुमसे मेरा निकाह तो हुग्रा न था। दिल कहीं श्रोर लग गया, तो मेरी याद क्यों श्राती ? मुभे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा घ्रौर लोग करते हैं, वैसा ही तुमने किया । यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इषर प्रा तो गप। रहे तो खैरियत से ?
'किसी तरह जिदा हूँ ।'
'शायद जुदाई में घुलते-घुलते यह तोंद निकल श्राई है । खुदा भूठ न - बुलवाए, तब से दूने हो गए।'

मैंने भेंपते हुए कहा-पह सारा बलगम का फिसाद है। भला, मोटा में क्या होता ! उघर का पानी निहायत बलगमी है । तुमने तो मेरी याद ही भुला दी ।

उसने श्रब की मेरी भ्रोर तेज निगाहों से देखा श्रौर बोली—खत का जवाब तक न दिया, उलटे मुभी को इलज़ाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफ़ा समभती थी, श्रौर तुम वैसे ही निकले। बीवी लाये म्रौर मुभे खत तक न लिखा ।

मैंने वाज्जुब से पूछ्छा-तुम्हें कैसे मालूम हुम्मा कि मेरी शादी हो गई ?
उसने रखाई से कहा-यह पूछकर क्या करोगे ? भूठ तो नहीं कहती ? बेवफा बहुत देखे; लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी श्रावाज सुनकर जी में तो ग्राया कि दुतकार दूं; लेकिन यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि ग्रपने दरवाजे पर किसी को क्या ज़लील करूँ।

मेंने कोट उतारकस खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले ग्रोर चार-

पाई पर लेटकख बोला—लैली, देखो, इवनी बेरहमी से न पेश भ्राभो। में तो भ्रपनी खताओं को बुद वस्लीम करता हूँ ध्रोर दसी लिए श्रब तुमये मुभ्राफ़ी मांगने श्राया हूँ। जरा श्रपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेंरी याद काहे को घ्राती होगी । कोई प्रोय यार मिल गया होगा ।

लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछ्छा-यह कौन रैतान झा पहुँचा ?

हसीना ने होठों प₹ उंगली रखते हुए कहा-यह मेने शोहर हैं। वुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई, तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया ।

मैंने ल्योरियां चढ़ाकक कहा-तो तुमने मुभ्मे पहले ही क्यों न बता दिया, में उलटे पांव लोट जाता, यह नौबत क्यों श्राती। न-जाने कब की यह कसर निकाली !
'नुमेक्ता मालूम कि यह इतने जल्द श्रा पहिचनेंगे । रोज़ तो पहर रात गये श्राते थे । फिर तुम इतनी दूर से श्राये थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी।'
‘यह भ्रच्छ्धी सातिर की । बताश्रो, ग्रब मैं जाऊँ कहाँ ?'
'मेरी समभ में खुक्रुछ नहीं भ्रा रहा है । या घल्लाह ! किस भ्रजाब में फंसी ।'

इतने में उन साहब ने फिर दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा । हसीना के चेहरे पर एक रंग श्राता था, एक रंग जाता था। बेनारी सड़ी कांप रही थी। बस, जबान से यही निकलता थाया भ्यल्लाह, रहम कर!

बाहर से ग्रावाज भायी-प्रते ! तुम क्या सरेशाम से सो गहं ? भ्रभी तो श्राठ भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूँø गया । प्रब्लाह जानता है, भष श्रौर देर की, तो किवाड़ चिरवा डालूंगा ।

मिंने गिड़िगिड़ाकर कहा- खुदा के लिए मेरे छ्पिपने की कोई जगह बकाम्रो। fि द्छवाड़े कोई दरवाजा नहीं है ?
'ना ?
'संडास तो है ?'
'सबसे पहले वह वहीं जाएँगे ।'
'श्रच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है ?'
'हाँ, है तो, लेकिन कहों खोलकर देखा तो ?'
'क्या बहुत डबल श्रादमी है ?’
'तुम-जैसे दो को बगल दबा ले ।'
'तो खोल दो कोठरी । वह ज्यों ही श्रंदर ग्राएगा, में दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा ।'

हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं श्रंदर जा घुसा । दरवाजा फिर बंद हो गया।

मुभे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला भ्रौर बोली—क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो ? श्रा तो रही हूं।

मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा । ग्रादमी क्या, पूरा देव था। श्रंदर ग्राते ही बोला—तुम सरेशाम से सो गई थीं !
'हाँ, ज़रा श्रांख लग गई थी ।'
'मुभे तो ऐसा मालूम हो रहा था, तुम किसी से बातें कर रही हो !'
'वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं !'
'मैंने साफ़ सुना। कोई न कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है।'
'इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है । सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते ।'
'देखूंगा तो मैं ज़खर ही, लेकिन तुमसे सीषे-सीषे पूछछता हूँ, बतला दो, कौन था ?'

हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा-पगर कोई था तो घर ही में न होगा। लो, सब जगह देख श्राग्रो। सुई तो है नहीं कि मेंने कहीं छ्विपा दी हो।

वह रौतान इन चकमों में न भाया । शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर ग्राया श्रौर उसके ताले को खोलने की कोशिार करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी । बोला—इस कोठरी की कुंजी कहाँ है ?

हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा-प्ररे, तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है ? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है ।
'नुम कुंजी दे दो न I'
'तुम भी कभी-कभी पागलों के-से काम करने लगते हो। भ्धंघेरे में कोई साँप-बिच्हु निकल भ्राये तो ? न भैया, में उसकी कुंजो न दूँगी ।'
'बला से सांप निकल ग्राएगा ! श्रच्छा ही हो, निकल भ्राये। इस बेहयाई की जिदगी से तो मौत ही श्रच्छी ।'

हसीना ने इघर-उघर तलाश करके कहा-न जाने, उसकी कुंजी कहाँ रख दी। ख्याल नहीं श्राता ।
'इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला नहीं देसा ।'
‘में तो रोज़ लगाती हूं। शायद कभी लगाना भूल गई हू, तो नहीं कह सकती ।'
‘तो तुम कुंजी न दोगी ?’
'कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है ।'
'कहे देता हूँ, कच्चा ही सा जाऊँगा।'
श्रब तक तो में किसी तरह ज़ब्त किए खड़ा रहा । बार-बार श्रपने ऊपर गुस्सा भा रहा था कि यहां क्यों भ्राया । न जाने, यह हैतान कैसे पेश श्राए। कहीं तैश में भाकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा ! श्रब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मोका मिले तो निकल भागूं; लेकिन जब उस मरदूद ने किवाड़ों को जोर से घमधमाना श्रुह किया, तब तो खह ही फना हो गई 1 इषर-उघर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ की दराज़ों से कुछ्छ रोशनी श्रा रही थी! ऊपर जो निगाह उठाई, तो एक मचान-सा दिसाई दिया। डूबते को विनके का सहारा मिल गया। उचककर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊँ कि मचान पर एक श्रादमी को बैठे देखकर उस हालत में भी मेरे मुंह से चीख निकल गई । हजरत भचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बाँघे, उकड़ं बैठे हुए थे । भ्रब मुभे मालूम हुम्रा कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने क्यों इतनी देर की थी। ग्रभी इनको देख

दारोगाजी
ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगों। मामूली किवाड़ तो थे ही, तीन-चार चोटों में दोनों किवाड़ नीचे श्रा रहे, ग्रोर वह मरदूद लालटेन लिये कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्वा हालत थी, इसका श्रन्दाज श्राप खुद कर सकते हैं। उसने मुमे देखते ही लालटेन रब दी ग्रौर मेरी गदंन पकड़कर बोला-श्मच्छा, श्राप यहां ताराफ़ रसते हैं। घ्राइए, श्रापकी कुछ खातिर कहँं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं ?

यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने ज़ोर से बाहर की तरफ़ ढकेला कि में श्राँगन में श्रोंधा जा गिरा। उस बैतान की श्रांबों से भ्रंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था, उसके होठ मेरा बून चूसने के लिए बढ़े चले श्रा रहे हैं। में ग्रभी जमीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा-सा तेज़ छुरा लिये मेरी गर्दन पर श्रा पहुँचा; मगर जनाब, हूँ पुलिस का श्रादमी। उस वक्त मुभे एक चाल सूभ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना श्राज श्रापके साथ तांगे पर न बैठा होता। म मेने हाथ जोड़कर कहा-ठुज्रूर, में बिलकुल बेक़सूर हूँ । मैं तो मीर साहब के साथ श्राया था।

उसने गरजकर पूछा—कौन मीर साहब ?
मिंने जी कड़ा करके कहा — वही जो मचान पर बंठे हुए हैं। में तो हुज़र्र का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊँगा, श्रापके साथ जाऊँगा। मेरी इसमें क्या खता है ?
'श्रच्छा, तो कोई मीर साहब भी मचान पर तहारीफ़ रखते हैं ?'
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया श्रोर कोठरी में जाकर मचान पर देसा। वह हज्ञरत सिमटे-सिमटाए, भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदन में जान ही नहीं ।

उसने उनका हाथ पकड़कर एक भटका दिया, तो श्राप घम-से नीचे श्रा रहे । उनका ठाट देबकर श्रब इसमें कोई शुबहा न रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देसकर उस वक़त तरस के साथ हँसी भी श्राती थी !
‘तू कौन है बे ?
'जी, में....मेरा मकान, यह श्रादमी भूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है।' ‘तू यहाँ क्या करने श्राया था ?’
'मुभे यही बदमाश (मेरी तरफ़ देखकर) धोखा देकर लाया था।'
'यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने श्राया था। दूसरों पर इल्जाम रख कर श्रपनी जान बचाना चाहता है, सुग्रर ? ले, तू भी क्या समभेगा कि किसके पाले पड़ा था।'

यह कहकर उसने उसी तेज़ छुरे से उन साहब की नाक काट ली। में मौक़ा पाकर बेतहाशा भागा; लेकिन हाय-हाय की ग्रावाज़ मेरे कानों में ग्रा रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या ग्राफ़त श्रायी, इसकी मुभे कुछ खबर नहीं । में तब से बीसों बार सदर श्रा चुका हूँ; पर उधर भूलकर भी नहीं गया•। यह पत्थर फेंकनेवाले हज़रत वही हैं, जिनकी नाक कटी थी। श्राज न-जाने कहाँ से दिसाई पड़ गए श्रोर मेरी शामत ग्रायी कि उन्हें सलाम कर बैठा । अ्रापने उनकी नाक की तरफ़ शायद ख्याल नहीं किया।

मुभे ग्रब ख्याल ग्राया कि उस ग्रादमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोलाहाँ, नाक कुछ चिपटी तो थी । मगर भ्रापने उस ग़रीब को बुरा चरका दिया ।
'ग्रौर करता ही क्या ?’
'श्राप दोनों मिलकर उस श्रादमी को क्या न दबा लेते ?'
‘ज़ुरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल श्राधा होता है। उस वक़त श्रपनीग्रपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूभती 1 कहींउ स रमभल्ले में धर लिया जाता, तो ग्राबरू श्रलग जाती ग्रौर नौकरी से ग्रलग हाथ घोता । मगर श्रब इस ग्रादमी से होरियार रहना पड़ेगा ।'

इतने में चौक श्रा गया, श्रौर हम दोनों ने श्रपनी-श्रपनी राह ली।

## अभिलाषा

कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पानवाला पपनी स्र्री को मार
रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी; पर उस निदंयी को उस पर लेशा-मात्र भी दया न माती थी। श्राखिर स्रो को भी को₹ का गया । उसने खड़े होकर कहा—बस, मारोगे तो ठीक न होगा। भाज से मेरा तुभसे कोई सम्बन्ध नहीं। में भीख मागूंगी, पर तेरे घर न घाऊंगी। यह कहकर उसने श्रपनी एक पु रानी साड़ी उठायी ग्रौर घर से निकल पड़ी।

पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा । स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी श्रौर दूकान की सन्दूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद ग्रभी तक उसे कुछ म्रमता थी; पर उस निर्दयो ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिये। हाय री हृदयहीनता ! श्रबला सत्री के प्रति पुरुष का यह घत्याचार! एक दिन इसी सत्री पर उसने प्रारा दिये होंगे। उसका मुंह जोहता रहा होगा, पर ग्राज इतना निष्ठुष हो गया है, मानो कभी की जान-पहचान ही नहीं।

स्त्री ने पैसे रख दिए श्रौर बिना कुछ कहे-सुने चली गई; कौन जाने कहाँ ?

में धपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पानवाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी न हुई । ग्राज मुभे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुश्रा। यह दूकान दोनों की थी । पुरूष तो मटरगइती किया करता था, स्री रात-दिन बही सती होती थी। दस-ग्यारह बजे रात तक मैं उसे दूकान पर बैठे देखती थी। प्रात:काल नींद खुलवी, तब भी उसे बैंठे पाती। नोच-खसोट, काट-कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ घधिक ही स्त्री करती थी ! प२ पुरुष सब-कुछ है, स्त्री कुछ नहीं ! पुरुष जब चाहे उसे निकाल बाहर कष सकवा है ।

इस समस्या पर मेरा चित्त इतना भशांत हो गया कि नींद ध्रांखों से भाग

गई। बारह बज गए श्रोर में बैठी रही । श्राकाशा पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानाथ ग्रपने रत्न-जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैंे थे। बादल के छोटे-छोटे टुकड़े धीरे-घीरे चंद्रमा के समीप श्राते थे ध्योर फिर विकृत रूप में पृथक् हो जाते थे, मानो इवेतवसना सुंदरियाँ उसके हाथों दलित श्रोर श्रपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हों। इम कल्पना ने मुभे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी श्रौर पलंग पर श्रा बैठी । मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे । उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुभे कुछ चंद्रमा से ही मिलताजुलता मालूम हुग्रा। वही सहास छवि थी, जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था, जिस पर सिर रखकर में श्रपने श्र्रंतस्तल में एक कोमल मधुर कम्पन का भ्रनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाँहें थीं, जो मेरे गले में पड़ जाती थीं, तो हृदय में श्रानंद की हिलोरें-सी उठने लगती थीं। पर श्राज कितने दिन हुए, मैंने उस मुख पर हैंसी की उज्ज्वल रेखा नहीं देखी; न देखने को चित्त व्याकुल ही हुग्रा । कितने दिन हुए मेंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा श्रौर न वह बांहें गले में पड़ीं । क्यों ? क्या में कुछ ग्रौर हो गई, या पतिदेव ही कुछ श्रीर हो गए।

श्रभी कुछ बहुत दिम भी तो नहीं बीते, कुल पाँच साल हुए हैं-कुल पांच साल, जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों ग्रौर लालायित श्रघरों से मेरा स्वागत किया था। में लज्जा से गदंन भुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख-घ्बवि देख लूँ; पर लज्जावश सिर न उठा सकती। अ्राखिर एक बार मैंने हिम्मत करके श्राँखें उठाईं श्रौर यद्यपि दृष्टि श्राषे रास्ते से ही लौट प्रायी, तो भी उस श्रर्द्ध-दर्शान से मुर्भे जो श्रानंद मिला, क्या उसे कमी भूल सकती हूं ? वह चित्र श्रब भी मेरे हृदय-पटल पर खिचा हुग्रा है ! जब कभी उसका स्मराए श्रा जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस ग्रानंदस्मृति में श्रब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है। लेकिन श्रब रात-दिन उस छवि के दर्शन करती हूं। उषाकाल, प्रात:काल, मध्याह्नकाल, संध्याकाल, निशाकाल श्राठों पहर उसको देखती हूं; पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वह मेरे सामने खड़े मुमसे बातं किया करते हैं; में कोशिए की श्रोर देखती, रहती हूँ। जब वह घर से निकलते थे, तो में द्वार पर श्राकर खड़ी हो जाती थी। श्रोर

जब वह पीछे फिरकर मुस्करा देते थे, तो मुभे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था । में तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी, श्रोर उनके श्राने की बाट जोहने लगती थी। उनको दूर से भ्राते देखकर में उन्मत्तन्सी होकर नीचे श्राती श्रौर द्वार पर जाकर उनका श्रभिवादन करती। पर श्रव मुभे यह भी नहीं मालूम होता कि वह कब जाते घ्रौर कब भ्राते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है, तो समभ जाती हूं कि वह चले गए; जब द्वार खुलने की श्रावाज़ श्राती है, तो समभ जाती हूँ कि श्रा गए। समभ में नहीं भ्राता कि में ही कुछ ध्रोर हो गई या पतिदेव ही कुछ श्रौर हो गए ।

तब वह घर में बहुत न श्याते थे । जब उनकी श्रावाज कानों में ग्रा जाती, तो मेरी देह में बिजली-सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी-छोटी बातों, छोटेछोटे कामों को भी में श्रनुरक्त, मुग्ष नेत्रों से देखा करती थी। वह जब छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टामी का सिर थपथपाकर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तिन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बालटियों में पानी भर-भरकर पोषों को सींचते थे, तब ये श्रांखं उसी श्रोर लगी रहती थीं। पर घ्रब वह सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हँसते हैं, बोलते हैं, मुभे खबर भी नहीं होती । न-जाने क्यों ?

तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था घौर मुस्कराए थे । वह प्रएाय का उपहार पाकर में फूली न समाई थी। केवल थोड़े से फूल ग्रोर पत्तियाँ थीं; पर उन्हें देखने से मेरी आाँखों किसी भांति तृप्त ही न होती थीं । कुछ देर हाथ में लिये रही, फिर श्रपनी मेज़ पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती होती, तो बार-बार ग्राकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे श्रांखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा ! कोई एक लाख रुपये भी देता, तो उसे न देती। उसकी एक-एक पंखड़ी मेरे लिए एकएक रत्न थी। जब वह मुरभा गया, तो मैंने उसे उठाकर झ्रपने बक्स में रख दिया था। तब से उन्होंने मुभे हज़ारों चीजें उपहार में दी हैं-एक से एक रत्नजटित ग्राभूष्ए हैं, एक से एक बहुमूल्य वसत्र हैं भ्रोर गुलदस्ते तो प्राय: नित्य ही लाते हैं; लेकिन इन चीजों को पाकर वह उल्लास नहीं होता। मैं उन चीज़ों

को पहनकर ग्राईने में म्रपना रूप देखती हूं ग्रोर गर्व से फूल उठती हूँ । अ्यवनी हमजोलियों को दिखाकर घ्रपना गौरव श्रौर उनकी ईष्ष्या बढ़ाती हूं। बस ।

श्यभी थोड़े ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुभे यह चंद्रहार दिया है। जो इसे देखता है, मोहित हो जाता है। में मी उसकी बनावट श्रौर सजावट पर मुग्ष हूँ। मैंने ग्रपना संदूक खोला प्रोर उस गुलदस्ते को निकाल लायी। ग्राह! उसे हाथ में लते ही मेरी एक-एक नस में बिजली दौड़ गई । हृदय के सारे तार क्पित हो गए। वह सूखी हुई पंखड़ियां, जो श्रब पीले रंग की हो गई थीं, बोलती हुई मालूम होती थीं। उनके सूखे, मुरभाए हुए मुखों से श्रस्फुटित कम्पित, श्रनुराग में हूबे शब्द सायं-सायँ करके निकलते हुए जान पड़ते थे; किंतु वह रत्नजटित, कांति से दमकता हुग्रा हार स्वर्शा श्रौर पत्थरों का एक समूह था, जिसमें प्राया न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था । मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, घार्द्र नेत्रों से सींचा प्रोर फिए संदूक में रख श्रायी । श्राभूषएणों से भरा हुप्रा संदूक उस एक स्मृति-चिह्न के सामने तुच्छ था। यह क्या रहस्य था ?

फिर मुभे उनके एक पुराने पत्र की याद ग्रा गई। उन्होंने कालेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो श्रानंद हुग्रा था, जो तूफान उठा था, श्राँखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ! उस पत्र को मैंने ग्रपनी सोहाग की विटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैने पिटारी से वह पत्र निकाला। उसे स्पर्शा करते ही मेरे हाथ काँपने लगे, हृदय में घड़कन होने लगी। में कितनी देर उसे हाथ में लिये खड़ी रही, कह नहीं सकती । मुभे ऐसा मालूम हुग्रा कि में फिर वही हो गई हूँ, जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम के कवित्वमय उद्गार थे ? क्या प्रेम की साहित्यिक विवेचना थी ? क्या वियोग-व्यथा का करुा फंदन था ? उसमें तो प्रेम का एक इबदद भी न था। लिख्स था-‘कामिनी, तुमने श्राठ. दिन से कोई पत्र नहीं लिखा । क्यों नहीं लिखा ? श्रगर तुम मुभे पत्र न लिखोगी, तो में होली की छुट्टियों में घर न श्राऊँगा, इतना समभ लो। श्राखिर तुम सारे दिन क्या किया करती हो! मेरे उपन्यासों की श्रालमारी खोल ली है क्या ? भ्यापने मेरी ध्रालमारी क्यों खोली ? सममती होगी, मैं पत्र न लिखूंगी, तो बचा खूब रोएँगे घौर हैरान होंगे। यहाँ इसकी परवाह नहीं । नौ बजे रात

को सोता हूँ, तो श्राठ बजे उठ ता हूँ। कोई चिता है, तो यही कि फेल न हो जाऊं। श्रगर फेल हुग्रा, तो तुम जानोगी ।'

कितना सरल, भोले-भाले हृदय से निकला हुग्रा, निष्कपट, मानपूर्शां श्राग्रह ग्रौर श्रातंक से भरा हुग्रा पत्र था, मानो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर था। ऐसी धमकी क्या श्रब भी वह मुभे दे सकते हैं ? कभी नहीं। ऐसी धमकी वही दे सकता है, जो न मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उसका भ्युभव करता हो । पतिदेव ग्रब जानते हैं, इस धमकी का मुभ पर कोई ग्मसर न होगा, में हँसू गी ग्रौर ग्राराम से सोऊँगी; क्योंकि में जानती हूँ, वह ग्रवइय घाएँगे अ्रौर उनके लिए ठिकाना ही कहाँ है ? जा ही कहाँ सकते हैं ? तब से उन्होंने मेरे पास कितने पश्र लिखे हैं। दो दिन को भी बाहर जाते हैं, तो ज़रूर एक पत्र भेजते हैं, ग्रौर जब दस-पाँच दिन को जाते हैं, तो नित्यप्रति एक पत्र ग्राता है । पत्रों में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए सम्बोघन भरे होते हैं । में उन्हें पढ़ती हूं श्रौर एक ठंढी साँस लेकर रख देती हूँ । हाय ! वह हृदय कहाँ गया ? प्रेम के इन निर्जीव, भावशून्य, कृत्रिम शबदों में वह अ्यभिन्नता कहाँ है, वह रस कहाँ है, वह उन्माद कहाँ है, वह फोध कहाँ है ? वह मुँभलाहट कहाँ है ! उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है-कोई ग्रज्ञात, ग्रण्यक्त, श्रलक्षित वस्तु—पर वह नहीं मिलती । उनमें सुगंध भरी होती है, पत्रों के कागज़ श्रार्ट-पेपर को मात करते हैं; पर उनका यह सारा बनाव-सँवार किसी गतयौवना नायिका के बनाव-भंसगार के सदृश ही लगता है। कभी-कभी तो में पत्रों को खोलती भी नहीं । मैं जानती हूँ, उनमें क्या लिखा होगा ।

उन्हीं दिनों की बात है, मिंने तीजे का ब्रत किया था 1 मिंने देवी के सम्मुख सिर फुकाकर वंदना की थी—देवि, में तुमसे केवल एक वरदान माँगती हूँ। हम दोनों धाएियों में कभी विच्छेद न हो, ग्रौर मुभे कोई ग्रभिलाषा नहीं, मैं संसार की घ्रोर कोई वस्तु नहीं चाहती ' तब से चार साल हो गए हैं, श्रौर हममें एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुम्मा । मैंने तो केवल एक वरदान माँगा था । देवी ने वरदानों का भंडार ही मुभे सोंप दिया। पर श्राज मुभे देवी के दर्शांन हों, तो में उनसे कहूं; तुम श्रपने सारे वरदान ले लो; में इनमें से एक भी नहीं चाहती । में फिर वही दिन देखना चाहती हूँ, जब हृद्य में

प्रेम की घभिलाषा थी। तुमने सब-कुछ देकर मुभे उस झ्रुल सुख से वंचित कर दिया, जो श्रभिलाषा में था। में श्रब की देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थंना करूं जब में किसी निर्जन जलतट और सघन वन में भपने प्रियतम को ढ̈ंढ़ती फिएँ। नदी की लहरों से कहूँ, मेरे त्रियतम को तुमने देखा है ? वृक्षों से पूछँ", मेरे प्रियतम कहाँ गये ? क्या वह सुख मुफे कभी प्राप्त न होगा ?

उसी समय मन्द, शीतल पवन चलने लगा। में खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के भोंके से मेरे के की लटटं बिसरने लगीं। मुमे ऐसा श्राभास हुशुा, पानो मेरे प्रियतम वायु के इन उच्च, वासों में हैं । किर मैंने श्राकाश की ध्रोर देबा । चाँद की किरणॉं चाँदी के जगमगाते तारों की भाँति भ्रांखों से भांखमिचौनी-सी खेल रही थों। श्रांख बंद करते समय सामने श्रा जातों, पर श्रांबें सोलते ही पदृइय हो जाती थीं। मुभे उस समय ऐसा श्राभास हुश्रा कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैंे भ्याकाश से उतर रहे हैं । उसी समय किसी ने गाया-

$$
\begin{aligned}
& \text { श्रनोबे-से नेही के ल्याग, } \\
& \text { निराले पी़़ा के संसार ! } \\
& \text { कहाँ होते हो घ्रंतर्षान, } \\
& \text { लुटा करके सोनेनात्यार ! }
\end{aligned}
$$

'लुटा करके सोने-सा प्यार', यह पद मेरे मंर्मस्थल को तीर की भांति छेद्वता हुभा चला गया। मेरे रोएं बड़े हो गए। भांबों से श्रांसुभ्रों की मड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुषा, जैसे कोई प्रियतम को मेरे हृदय से निकाले लिये जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वह मेरे पास श्राकर बोले-प्रभी तुम चिल्लाई थीं ? श्ररे, तुम तो रो रही हो ? क्या बात है ? कोई स्वप्न तो नहों देसा ?

मैंने सिसकते हुए कहा——ोडे न, तो क्या हैंसूँ ?
स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा-क्यों, रोने का कोई कारखा है, या यों ही रोना चाहती हो ?
'क्या मेरे रीने का कारा तुम नहीं जानते ?'
‘मैं तुम्हारे दिल की बात केसे जान सकता हूँ ?'
'तुमने जानने की कभी चेष्टा की है ?'

अभिलाषा
'मुभे इसका मान-गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारा हो सकता है।'
‘तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो ?’
स्वामी ने विस्मय में पड़कर कहा-तुम तो पहेलियाँ बुभवाती हो ?
‘क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते ?'
'में क्यों रोने लगा ?'
‘तुम्हें श्रब कोई झ्रभिलाषा नहीं है ?'
'मेरी सबसे बड़ी श्रभिलाषा पूरी हो गई। प्रब मैं श्रौर कुख्ब नहों चाहता ।'
यह कहते हुए पतिदेव मुस्कराए घ्रोर मुभ्मे गले से लिपटा लेने को बढ़े। उनकी यह हृदयहीनता इस समय मुभे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्दें हाथों से पीछे हटाकर कहा—में इस स्वांग को प्रेम नहीं समभती। जो कभी रो नहीं सकता, वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन ग्रोर प्रेम, दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं।

उसी समय फिर उसी गाने की छ्वनि सुनाई दी-
भ्रोोे-से नेही के ल्याग, निराले पीड़ा के संसार।
कहां होते हो अंभर्शान, लुटा करके सोने-सा प्यार!
पतिदेव के मुख की वह मुस्कराहट लुप्त हो गई। उन्हें एक बार काँपते देबा। ऐसा जान पड़ा, उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहना हाथ उठ कर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लम्बी साँस ली श्रौर उनकी श्रांसों से श्रांसू की बूंदें निकलकर गालों पर भ्रा गईं। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छ्वाती पर सिर रख दिया श्भोर उस परम सुख का म्नुनुव किया, जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। श्भाज फिर मुमे पतिदेव का हृद्य घड़कता हुम्रा सुनाई दिया, ग्राज उनके स्पर्शं में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुधा ।

अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे थेकहाँ होते हो श्रंतर्थान लुटा करके सोने-सा प्यार !\#

[^0]
## शुचड़

बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे, तो देखा कि उनकी पल्लीजी एक कुंज़्ड़िन से कुछ घाक-भाजी ले रही हैं। कुँजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह डेढ़ पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा । श्राखिर कुंजड़िन डेढ़ ही पैसे पर राजी़ हो गई। म्रज तराजू घ्रौर बाँट का प्रशन छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था। बांट भी पूरे नं उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर ग्राया। साग तुल जाने के बाद ग्रब धाटे का प्रश्न उठा। पलीजी श्रोर मांगती थीं, कुँजड़न कहती थी, भ्रब क्या सेर-दो सेर घाटे में ही ले लोगी बहूजी। खैर, अ्यां घंटे में यह सीदा पूरा हुश्रा, भ्रौर कुँजड़िन फिर कभी न श्राने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े-बड़े वह तमाशा देखते रहे। कुंजड़ित के जाने के बाद पत्नीजी लोटे का पानी लायों तो श्रापने कहा-श्राज तो तुमने जरा-सा साग लेने में पूरे श्राघ घंटे लगा दिए । इतनी देर में तो हजार-पाँच सौ का सौदा हो जाता। जरा-जरा-से साग के लिए द्तनी ठाँय-ठांय करते तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता ?

रामेरवरी ने कुछ लज्जित होकर कहा-पैसे मुफ़त में नहीं भाते !
'यह ठीक है; लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुरिकल से एक घेले की बचत की। कुँजड़न ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ को गंवारिन है । श्रब घारयद भूलकर भी इघर न श्राये।'
'तो फिर मुभसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह घेले का सौदा लेकर बैठ जाऊँ '
'इतनी देर में तो तुमने कम से कम २० पन्ने पढ़े होते ! कल महरी से घंटों सिर मारा। परसों दूषवाले के साथ घंटों शास्रार्थ किया। जि़दगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है ?'

कुंदनलाल भ्राय: नित्य ही पष्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा

विवाह था। रामेशवरी को श्राये श्रभी दो ही तीन महीने हुए थे। श्रब तक तो बड़ी ननदजी ऊपर का काम किया करती थीं। रामेशवरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था, यह तो मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती हैं। भ्यासिर वह चली गईं। तब से रामेरवरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसम्र रखे । उनके इणारों पर चलती है; एक बार जो बात सुन लेती है, गाँठ बांघ लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है, श्रौर कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का ग्रवसर मिल जाता है।

## २

एक दिन बिल्ली दूष पी गई । रामेखवरी दूघ गर्म करके लायी श्रीर स्वामी के सिराहने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर ग्रपना ईखवरदत्त घ्यधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह ग्रपहरा स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह दो-तीन लुढ़कियाँ सा गई ।

कुंदनलाल लेटे-लेटे श्रख्बबार पढ़ रहे थे । बोले-प्रौर जो मर जाती ?
रामेशवरी ने ढिठाई के साथ कहा-तो मेरा दूघ क्यों पी गई ?
'उसे मारने से दूध मिल तो नहों गया ?'
'जब कोई नुक़सान कर देता है, तो उस पर शोष श्राता ही है ।'
‘न भाना चाहिए। पशु के साथ ग्रादमी भी क्यों पशू हो जाए ? श्रादमी श्रौर पशु में इसके सिवा श्रोर क्या भंतर है ?'

कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक श्रौर शांति की शिक्षा देते रहे, यहां तक कि रामेखवरी मारे ग्लानि के रो पड़ी।

इसी भाँति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुतकार दिया, तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुखू किया। बोले-तुमसे न उठा. जाता हो तो लाश्रो, मैं दे श्राऊँ । ग़रीब को यों न दुतकारना चाहिए।

रामेख्वरी ने ल्योरियां चढ़ाते हुए कहा-दिन-भर तो तांता लगा रहता है । कोई कहाँ तक दोड़े। सारा देश भिसमंगों ही से भर गया है शायद।

कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुर्कराकर कहा—उसी देश में तो तुम भी बसती हो!
'इतने भिसमंगे श्रा कहाँं से जाते हैं ? ये सब काम क्यों नहीं करते ?'
'कोई भादमी इतना नीच नहीं होता, जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, घ्रपंग हो, तो दूसरी बात है । श्रपंगों का भीख के सिवा ग्रौर क्या सहारा हो सकता है ?
'सरकार इनके लिए प्रनाथालय क्यों नहीं खुलवाती है ?’
'जब स्वराज्य हो जाएगा, तब शायद खुल जाएँ; श्रभी तो कोई श्राशा नहीं है। मगर स्वराज्य भी धर्म ही से श्राएगा ।'
'लाखों साघु-संन्यासी, पंडे-पुजारी मुभ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफ़ी नहीं है ? .श्रगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता, तो कब का मिल चुका होता ।'
'इसी धर्म का प्रसाद है कि हिदू-जाति श्रभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुँच चुकी होती । रोम, यूनान, ईरान, श्रसीरिया किसी का श्रब निशान भी नहीं है। यह โहदू-जाति है, जो श्रभी तक समय के फ़र श्राघातों का सामना करती चली जाती है ।'
'ग्राप समभते होंगे, हिदू-जाति-जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुम्मां समभती हूँ, जिस दिन से वह श्रधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मीत है।'

कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा, ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से झ्रा गए ? देखने में तो वह बिलकुल भोली थी । समभे, कहीं सुन-सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले—क्या व्यर्थ का 'विवाद करती हो । लजाती तो नहीं, ऊपर से श्रोर बक-बक करती हो ।

रामेशवरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षएा वंहाँ सड़ी रही, फिर घीरे-घीरे कमरे से चली गई ।
३

एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की 1 रामेशवरी सबेरे से रसोई में घुसी, तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी । भ्रगर दोस्तों की दावत करनी थी, तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया ? सारा बोभ उसी के सिर क्यों डाल दिया ? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूँ या न करूँ। होता तब भी वही, जो श्रब हो रहा था।

वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुछी से श्रनुमोदन करती। तब वह समभती; दावत में कर रही हूँ । ध्रब वह समम रही थी, मुभसे बेयार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुग्रा, लोगों ने भोजन किया श्रोर चले गए; मगख मुंघीजी मुँह फुलगए बैठे हुए थे । रामेरवरी ने कहा—तुम क्यों नहीं खा लेते या शभी सवेरा है ?

बानू साहब ने श्रांसें फाड़कर कहा-क्या खा लूं, यह खाना है या बैलों की सानी !

रामेशवरी के सिर से पाँव तक श्राग लग गई $!$ सारा दिन चूल्हे के सामने जली; उसका यह पुरस्कास ! बोली-मुभसे जैसा हो सका, बनाया। जो बात श्रपने बस की नहीं है, उसके लिए क्या करती ?
'पूड़ियाँ सब सेवड़ी हैं !'
'होंगी ।'
'कचोड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुग्रा तक नहीं ।'
'होगा ।'
'हलुम्मा ग्रच्छी तस्ह भुना नहीं-कचाइँध ग्रा रही थी.।'
'भ्राती होगी ।'
'रोरबा इतना पतला था, जैसे चाय ।'
'होगा ।'
'स्र्री का पहला धमं यह है कि वह रसोई के काम में चतुर हो।'
फिर उपदेशों का तार बँघा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊबकर चली गई,
r
पाँच-छ: महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के सम्बन्धी उनसे मिलने ग्राये । रामेइवरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जल-पान के लिए मिठाई भेजी; भ्रोर महरी से कहला भैजा-प्राज यहीं भोजन कीजिएगा । वह महाराय फूले न समाए। बोरिया-बँधना लेकर पहुँच गए श्रोर डेरा डाल दिया । एक हफ्ता गुजर गया, मगर श्राप टलने का नाम भी नहीं लेते। घ्यावभगत में कोई कमी होती, तो चायद उन्हें कुछ fिंता होती; पर रामेशवरी उनके सेवा-सत्कार में जी-जान से लगी हुई थी । फिर वह काहे को हटने लगे ?

एक दिन कुंदनलाल ने कहा-तुमने यह बुरा रोग पाला।
रामेशवरी ने चौंककर पूष्का-कसा रोग !
'इन्हें टहला क्यों नहीं देतीं ?'
'मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं ?'
'कम से कम एक रु० की रोज चपत दे रहे हैं। धौर घ्रगर यही खातिरदारी रही, तो धारायद जीते-जी टलँंगे भी नहीं। ।
'मुभसे तो यंह नहीं हो सकता कि कोई दो-चार दिन के लिए भा जाए तो उसके सिर हो जाऊँ। जब तक उनकी इन्छा हो, रहें ।'
©से मुप्वसोरों का सत्कार करना पाप है। श्रगर तुमने इसे इवना सिर न चढ़ाया होता, तो अब तक लम्बा हुग्रा होता। जब दिन में तीन बार भोजन भ्रौर पचासों बार पान मिलता है, तो उसे कुत्ते ने काटा है, जो भवने घर जाए!
'रोटी का चोर बनना तो भच्छा नहीं ?'
'कुपात्र श्रौर सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे श्रालसियों को बिलाना-पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राया निकल जाते हैं, यह खातिरदारी तो श्रात्मा का सर्वनाश कर देती है ! श्रगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए, तो फिर जिन्दगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुब्ध न होगा, ग्रौर इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा।'

तर्क का तांता बँघ गया। प्रमायों की मड़ी लग गई । रामेश्वरी लिसिया कर चली गयी। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है, यह प्रशन उसके मन में बार-बार उठने लगा।

$$
y
$$

एक दिन देहात से भैस का ताज़ा घी श्राया। इष् महीनों से बाज़ार का घी खाते-बाते नाक में दम हो रहा था। रामेशवरी ने उसे खोलाया, उसमें लौंग डाली श्रोर कड़ाह से निकालकर एक मटकी में रख्ष दिया। उसकी सोंबी-सोंघी सुगंघ से सारा घर महक रहा था। महरी चौका-बरतन करने भायी, तो उसने चाहा कि मटकी चोके से उठाकर छींके या श्राले पर रख दे। पर संयोग की

बात, उसने मटकी उठायी तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेशवरी दोड़ी, तो महरी रो रही थी, प्रोर मटकी चूर-चूर हो गई थी। तड़पकर बोली-मटकी कैसे टूट गई ? में तेरी तलब से काट लूंगी । राम-राम, सारा घी मिट्टो में मिला दिया! तेरी श्रांबें फूट गई थों क्या या हाथों में दम नह़ों था ? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया; मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। भब खड़ी बिसूर क्या रही है, जा श्रपना काम कर ।

महरी ने श्रांसू पोंछकर कहा-बहूजी, घ्रब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो, चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा, उठाकर भ्राले पर रख दूँ, तो चोका लगाऊँ। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न-जाने किस घ्रभागे का मुंह देखकर उठी थी।

रामेश्वरी-मैं कुछ्छ नहीं जानती, सब रूपये तेरी तलब से वसूल कर लूंगी । एक रुपया जुर्माना न किया तो कहना ।

महरी-मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक भैसे का ठिकाना नहीं है ।
रामेखवरी—मर जा या जीं जा, मैं कुछ नहीं जानती ।
महरी ने एक मिनट तक कुछ्छ सोचा श्रौर बोली-भच्छा, काट लीजिएगा सरकार। अ्रापसे सबर नहीं होता, मैं सबर कर लूंगी। यही न होगा, भूबों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन-सा सुख भोग रही हूं कि मरने को उहां। समभू लूंगी, एक महीना कोई काम नहीं किया । भ्रादमी से बड़ा-बड़ा नुकसान हो जाता है, यह तो घी ही था।

रामेशवरी को एक ही क्षाया में महरी पर दया श्रा गई! बोली-तू भूषों मर जाएगो, तो मेरा काम कौन करेगा ?

महरी—काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा, भूसों मारिएगा। श्राज से श्भाकर ध्राप ही के द्वार पर सोया कहलंगीं।

रामेशवरी-सच कहती हूं, श्राज तुने बड़ा नुक़सान कर डाला ।
महरी - में तो श्राप ही पछता रही हूँ सरकार।
रामेशवरी-जा, गोबऱ से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे श्रोर बाजारार से घी लेती श्रा।

रामेशवरी ने घुड़ककर कहा-जा, भाग यहाँ से, तू क्या करने श्रायी ? बड़ी रुपयेवाली बनी है!

कुंदनलाल ने पत्नी की श्रोर कठोर नेग्रों से देखकर कहा-तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो ? यह मोटी-सी बात है, श्रोर इसे एक बच्चा भी समभता है कि जो नुक़सान करता है, उसे उसका द्रण्ड भोगना पड़ता है। में क्यों पाँच रुपये का नुक़सान उठाऊं ? कोई वजह ? क्यों नहीं इसने मटके को सँभालकर पकड़ा, क्यों इतनी जल्दबाजी की, क्यों तुंन्हें बुलाकर मदद नहीं ली ? यह साफ इसकी लापरवाही है।

यह कहते हुए फुंदनलाल बाहर चले गए।
$\xi$
रामेशवरी इस श्रपमान से श्राहत हो उठी । डांटना ही था, तो कमरे में बुलाकर एकांत में डंटटते । महरी के सामने उसे रूई की तरह तूम डाला। उसकी समभ ही में न श्राता था, यह किस स्वभाव के श्रादमी हैं । श्राज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, ज़िसे कोई भककी भादमी हो । कहाँ तो दया श्रौर उदारता के श्रवतार बनते थे; कहाँ श्राज पाँच रुपये के लिए प्रारा देने लगे। बड़ा मजा श्रा जाय, जो कल महरी बैठ रहे। कभी तो इनके मुख से. प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता! श्रब मुभे भी श्रपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों-ज्यों में तरह देती हूँ, श्राप जामे से बाहर होते हैं । इसका इलाज यही है कि एक कहें; तो दो सुनाऊँ । भ्राखिर कब तक श्रोर कहाँ तक सहूँ ? कोई हद भी है ! जब देखो, डाँट रहे हैं। जिसके मिजाज़ का कुछ पता ही न हो, उसे कौन खुरा रख सकता है ? उस दिन ज़रा-सा बिल्ली को मार दिया, तो श्राप दया का उपदेशा करने लगे । श्राज वह दया कहाँ गई ? इसको ठीक करने का उपाय यही है कि समभ लूं, कोई कुत्ता भूँक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूँ ? श्रपने मन के कोई काम ही न करूँ, जो यह कहें, वही करूँ, न जो भर कम, न जो भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं श्राता, मुभे क्या कुत्ते ने काटा है, जो बरबस श्रपनी टांग भड़ाऊँ ! बस, यही ठीक है।

वह रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही। सबेरे फुंदनलाल नदी स्नान्

करने गये ! लौटे, तो नो बज गए थे। घर में जाकर देखा, तो चोका-बरतन न हुग्रा था । प्राएा सूब गए। पूब्धा-क्या महरी नहीं श्रायी ?

रामे०-नहीं।
कुंदन०-तो फिर ?
रामे०-जो श्रापकी भ्भाज्ञा ।
कुंदन०-यह तो बड़ी मुरिकल है।
रामे०-हँँ, है तो ।
कुंदन-पड़ोस की महरी को क्यों न बुला लिया ?
रामे०-किसके हुक्म से बुलाती ? श्रब हुक्म हुग्रा है, बुलाए लेती हूं।
कुंदन०-प्रब बुलाम्रोगी, तो खाना कब बनेगा ? नौ बज गए हैं। हतना तो तुम्हें श्रपनी श्रक्ल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहों ग्रायी तो पड़ोसवाली को बुला लें।

रामे०-य्भगर उस वछ सरकार पूछ्ते, क्यों दूसरी महरी बुलाई, तो क्या जबाब देती ? श्रपनी भ्रक्ल से काम लेना छोड़ दिया। धब तुम्हारी ही ध्रक्ल से काम लूंगी । मिं यह नहीं चाहती कि कोई मुभे श्रांख दिखाए।

कुंदन०-पच्छा, तो इस वक क्या होना है ?
रामे०-जो हुजूर का हुवम हो।
कुंदन-तुम मुभे बनाती हो ?
रामे०-मेरी इतनी मजाल कि घापको बनाऊं ! में तो हुजूर की लौंडी हूँ। जो कहिए, वह कहूँ।

कुंदन-में तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे, करो ।
रामे०-जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा घ्योर न कुछ कहुँगी।
कुंदन-भ्राखिर तुम क्या खाश्रोगी ?
रामे०-जो भ्राप दे देगे, वही खा लूंगी।
कुंदन-लाझ्रो, बाजार से पूड़ियां ला दूँं।
रामेशवरी रुपया निकाल लाई । कुंदनलाल पूड़ियां लाये। इस वर्त का काम चला। दफ़्तर गये। लीटे, तो देर हो गई थी। श्राते ही श्राते पूछ्वामहरी श्रायी ?

रामे०-नहीं।
कुंदन०-मैंने तो कहा था, पड़ोसवाली को बुला लेना ।
रामे०-बुलाया था। वह पाँच रुपये मांगती है ।
कुंदन०-तो एक ही रूपये का तो फ़र्क था, क्यों नहीं रख लिया ?
रामे०-मुभे यह हुक्म न मिला था। मुभसे जवाब-तलब होता कि एक रुपया ज्यादा क्यों दे दिया, खर्च की किफायत पर उपदेशा दिया जाने लगता, तो क्या करती ?

```
कुंदन०-चुम बिलकुल मूखं हो।
रामे०-विलकुल ।
```

कुंदन०-तो इस वक्त भोजन न बनेगा ?
रामे०-मजबूरी है।
कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए । यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रचती न थीं। जी में बहुत भुंभलाए। रामेरवरी को दो-चारा उलटी-सीघी सुनायों; लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं । कुच्छ बस न चला, तो महरी की तलाश में निक्रले । जिसके यहाँ गये, मालूम हुग्रा, महरी काम करके चली गई। श्राखिर एक कहार मिला। उसे बुला लाए। कहार ने दो ग्राने लिये म्रोर बरतन धोकर चलता बना।

रामेख्वरी ने कहा-भोजन क्या बनेगा ?
कुंदन०-रोटी-तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ्छ भापत्ति है ?
रामे०—तरकारी घर में नहीं है।
कुंदन०-दिन भर बैठी रहीं, तरकारी भी न लेते बनी ? श्रब इतनी रात तरकारो कहाँ मिलेगी ?

रामे०-मुभे तरकारी ले रसने का हुक्म नं मिला था। मैं वैसा-बेला ज्यादा दे देती तो ?

कुंदनललल ने विवशता से दांत पीसकर कहा—श्राखिर तुम क्या चाहती हो ?
रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया-कुछ नहीं, केवल भ्यमान नहीं चाहती ।

कुंदन०-तुम्हारा श्रपमान कोन करता है ?

रामे०-श्राप करते हैं ।
कुंदन०-तो में घर के मामले में क्छ न बोलूं ?
रामे०-आाप न बोलेंगे, तो कौन बोलेगा ? में तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ।

रात रोटी-दाल पर कटी ! दोनों ग्रादमी लेटे। रामेशवरी को तो तुरंत नींद ग्रा गई । कुंदनलाल बड़ी देर तक करवट्टे बदलते रहे। श्यगर रामेशवरी इस तरह ग्रसहयोग करेगी, तो एक दिन, भी काम न चलेगा। ग्राज ही बड़ी मुरिकल से भोजन मिला। इसकी समभ ही उलटी है। में तो समभाता हूँ, यह समभती है, डांट रहा हूँ । मुभसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन भ्यगर बोलने का यह नतीजा है, तो फिर बोलना फिज्नूल है । नुक़सान होगा, बला से, यह तो न होगा कि दफ्तर से ग्राकंर बाजारा भागूं। महरी से रुपये वसूल करने की बात इसे बुरी लगी, श्रौर थी भी बेजा। रुपये तो न मिले, उलटे महरी ने काम छोड़ दिया।

रामेशवरी को जगाकर बोले—कितनी सोती हो तुम ?
रामे०-मजूरों को श्रच्छी नींद ग्राती है ।
फुंदन०-चिढ़ाग्रो मत, महरी से रुपये न वसूल करना ।
रामे० वह् तो लिये खड़ी है शायद।
कुंदन-उसे मालूम हो जाएगा, तो काम करने श्याएगी ।
रामे०-ग्रच्छी बात है, कहला भेजूंगी ।
कुंदन०-ग्राज से मैं कान-पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में न बोलूंगा।
रामे०-ग्रीर जो में घर लुटा दूँ, तो ?
कुंदन-लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत । श्रगर तुम किसी बात में मेरी सूलाह पूछोगी, तो दे दूँगा; वरना मुंह न खोलूँगा ।

रामे०-मैं श्ऱपमान नहीं सह सकती ।
कुंदन-इस भूल को क्षमा करो ।
रामे०-सच्चे दिल से कहते हो न ?
कुंदन $0-$ सच्चे दिल से !

## आगा-पोक्या

रूप श्रोर यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला श्रब उस कलुषित जीवन के चिह्न को श्रांसुग्रों से घो रही थी। विगत जीवन की याद ग्राते ही उसका दिल बेचैन हो जाता, श्रौर वह विषाद ध्यौर निराशा से विकल होकर पुकार उठती—्हाय, मेंने संसार में जन्म ही क्यों लिया ? उसने दान ग्रौर व्रत से उन कालिमाग्रों को धोने का प्रयत्न किया श्रौर जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी, पर वह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी श्रनुष्ठान का फल था ? नहीं, यह उस नवजात विशु के प्रथम दर्शंन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने श्राज उसकी पंद्रह साल से सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुस देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षीशा; करुणा, उदास मुस्कराहट भलक गई-पर केवल एक क्षरा के लिए। एक ही क्षरा के बाद वह मुस्कराहट एक लम्बी साँस में विलीन हो गई । उस झ्रशाक्त, क्षीरा, कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया । वत्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन-संदेश श्रोर मूक उपदेश थी।

कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा-श्रद्धा । उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थीं। वह श्रद्धा को श्रपनी लड़की नहीं, किसी देवी का श्रवतार समभती थी। उसकी सहेलियाँ उसे बहाई देने श्रातीं, पर कोकिला बालिका को उनकी नज़रों से छिपाती । उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही श्रब उसकी विभूति,'उसकी ग्रारमा, उसका जीवन-दीपक थी । वह कभी-कभी उसे गोद में लेकर साध से छलकती हुई ग्रांखों से देखती श्रोर सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड श्राघातों का शिकार होगी ? मेरे प्रयत्न क्या निष्फल हो जाएंगे ? ग्याह! क्या कोई ऐसी श्रोषषि नहीं है, जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे ? भगवान् से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किसी काँटों में न उलंभे। वह वचन श्रौऱ कर्मं से, विचार श्रौर व्यवहार से उसके सम्मुख नारी-जीवन का ऊँचा श्रादर्शा ११?

रखेगी.। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रगल्म, इतनी चतुर थी कि कभी-कभी कोकिला वात्सल्य से गद्गद होकर उसके तलवों को श्रपने मस्तक से रगड़ती भ्रोर परचात्ताप तथा हर्ष के श्राँसू बहाती ।
$२$
सोलह वर्ष बीत गए। पहले की भोली-भाली श्रद्धा श्रब एक सगर्वं, शांत, लज्जरील नवयौवना थी, जिसे देखकर श्रंंखें तृप्त हो जाती थीं। विद्या की उपासिका थी; पर संसार से विमुख । जिनके साथ वह पढ़ती थी, वे उससे बात भी न करना चाहती थीं । मातृ-स्नेह के वायुमंडल,सखी-सहेलियों के परित्याग, रात-दिन की घोर पढ़ाई ग्रौर पुस्तकों के एकांतवास से भ्रगर श्रद्धा को श्रहंभाव हो ग्राया, तो श्राइचयं की कौन-सी बात है ? उसे किसी से भी बोलने का घ्रधिकार न था। विद्यालय में भले घर की लड़कियाँ उसके सहवास में श्रपना च्यपमान समभती थीं। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते-कोकिला रंडी की लड़की है।' उसका सिर भुक जाता, कपोल क्षरा-भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षरा फिर चूने की तरह सफेद हो जाते ।

श्रद्धा को एकांत से प्रेम था । विवाह को ईरवरीय कोप समभती थी । यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी, तो उसके माथे पर बल पड़ जाते, चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती, श्राँखों से भर-भर श्राँसू बहने लगते; कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन-प्रादशों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज से, ई₹वर से श्रौर मनुष्य से घृएा। यदि संसार में उसे कोई वस्तु व्यारी थी, तो वह थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्धानों के संसरंग में श्रपना जीवन व्यतीत करती, जहां ऊँचन्नीच का भेद नहीं, जाति-पाँति का स्थान नहीं--सबके ग्रहिकार समान हैं। श्रद्धा की पूर्गा प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है-
'प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देय बुलाय ।'
ग्रगर कोई संग्रेम बुलाकर उसे विष दे देता, तो यह नतजानु हो ग्रपने मस्तक से लगा लेती, किन्तु श्रनादर से दिये हुए श्रमृत की भी उसकी नज़रों में कोई हकीकत न थी ।

एक दिन कोकिला ने भ्राँसों में भाँसू भरकर श्रद्धा से कहा-क्यों मुन्नी, बताना, तुभे यह लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई ? यदि तू किसी ऊँचे कुल में पैदा हुई होती, तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार श्राते ? तू मन ही मन मुभे जुरूर कोसती होगी।

शद्धा माँ का मुँह देखने लगी । माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली-श्रम्माँजी, ग्राप मुभसे ऐसा प्रशन क्यों करती हैं ? क्या मैंने कभी ग्रापका श्रपमान किया है ?

कोकिला ने गद्गद होकर कहा—नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान् से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुरील लड़की सबको दे । पर कभी-कभी यह विचार श्राता है कि तू श्रवरय ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी।

श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा-श्रम्माँ, श्रापकी यह भावना निमूंल है। में श्रापसे सच कहती हूँ, मुभे जितनी श्रद्धा श्रोर भक्ति श्रापके प्रति है, उतनी किसी के प्रति नहीं । श्रापकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, गौरव की बात है । मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है । श्राप जिस वायुमंडल में पलीं, उसका भ्भसर तो पड़ना ही था; किन्तु पाप के दलदल में फँसकर फिर निकल श्राना भ्रवशय गौरव की बात है । बहाव की श्रोर नाव से ले जाना तो बहुत सरल है, किन्तु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल से ले जाता है, वही सच्चा नाविक है।

कोकिला ने मुस्कराते हुए पूछा-वो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है ?

श्रद्धा ने श्रांर्खें नीची करके उत्तर दिया-बिना विवाह के क्या जीवन व्यतीत नहीं हो सकता ? में कुमारी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कालेज में प्रवेशा कहूँगी, भ्रौर दो-तीन वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हूं, वकालत कर सकती हूँ; श्रौरतों के लिए श्रब सब मार्ग खुल गए हैं ।

कोकिला ने डरते-ढरते पूछ्बा-क्यों, क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती ? किसी से प्रेम करने की धभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती ?

श्रद्धा ने एक लम्बी साँस लेकर कहा-ग्रम्माजी ! प्रेम-विहीन संसार में कौन है ? प्रेम मानव-जीवन का श्रेष्ठ श्रंग है । यदि ईरवर की ई₹वरता कहीं देखने में ग्राती है, तो वह केवल प्रेम में। जब कोई ऐसर व्यक्ति मिलेगा, जो मुभे वरने में श्रपनी मानहानि न समभेगा, तो मैं तन-मन-घन से उसकी पूजा करुँगी; पर किसके सामने हाथ पसारकर प्रेम की भिक्षा मांगूं ? यदि किसी ने सुधार के क्षरिाक श्रावेशा में विचाह कर भी लिया, तो में प्रसन्न न हो सकूँगी। इससे तो कहीं म्रच्छा है कि में विवाह का विचार ही छोड़ दूँ।

## ३

इन्हीं दिनों महिला-मंडल का एक उत्सव हुग्रा। कालेज के रसिक विद्यार्थी काफ़ी संख्या में सम्मिलित हुए। हाल में तिल भर भी जगह खाली न थी । श्रद्धा भी झ्राकर स्त्रियों की सबसे श्रंत की पंक्ति में खड़ी हो गई । उसे यह सब स्वाँग मालूम होता था। आ्राज प्रंथम बार ही वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी।

सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रघान महोदय की वक्तृता के परचात् प्रस्ताव पेश होने लगे ग्रोर उनके समर्थन के लिए वक्तृताएँ होने लगीं; किन्तु महिलाएँ या तो भपनी वक्तृताएँ भूल गइं, या उन पर सभा का रोब ऐसा छा गया कि उनकी वक्तृता-राक्ति लोप हो गई । वे कुछ्क टूटे-फूटे जुमले बोलकर बैठने लगीं। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियाँ बड़ी शान से प्लेटफार्म पर श्रायों; कितु दो-तीन शब्दों से श्रधिक न बोल सकीं ।

नवयुवकों को मज़ाक उड़ाने का ग्रवसर मिला। कहकहे पड़ने लगे, तालियाँ बजने लगीं। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी, उसका श्रंगप्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफार्म पर जाकर वह कुछ इस शान से बोली कि सभा पर श्रांतंक छा गया। कोलाहल घांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। भद्धा स्वर्गीय कला की भाँति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शबद से नवीनता, सजीवता घ्रोर दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नवयोवन की सुरभि भी चारों श्रोर फैलकर सभा-मंडल को श्यवाक् कर रही थी।

सभा समाप्त हुई । लोग टीका-टिप्परी करने लगे ।

एक ने पूछा-यह स्त्री कौन थी भाई ?
दूसरे ने उत्तर दिया-उसी कोकिला रंडी की लड़की ।
तीसरे व्यक्ति ने कहा-सभी यह ग्रावाज श्रौर सफाई है। तभी तो जादू है। जादू है जनाब—मुजस्सिम जादू ! क्योंन हो, माँ भी तो सितम ढाती थी। जब से उसने श्रपना पेशा छोड़ा, रहार बे-जान हो गया। श्रब मालूम होता है कि यह भ्रपनी माँ की जगह लेगी ।

इस पर एक खद्द्रधारी काला नवयुवक बोला—क्या खूब क़दरदानी फ़रमायी है जनाब ने, वाह !

उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया-ग्रापको बुरा क्यों लगा ? क्या कुछ साँठ-गाँठ तो नहीं है?

काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा-भ्रापको ऐसी बातें मुँह से निकालते लज्जा भी नहीं ग्राती !

दूसरे व्यक्ति ने कहा—लज्जा की कौन बात है, जनाब ? वेइया की लड़की श्रगर वेशया हो तो ग्राइचर्य की क्या बात है ?

नवयुवक ने घंरापूर्यां स्वर में कहा-ठीक होगा, श्राप-जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समभ में ! जिस रमएी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं, वह देवी है, रूप को बेचनेवाली नहीं ।

श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। यह श्रंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह विस्मित श्रौर पुलकित होकर वहीं ठिठक गई । काले नवयुवक की ग्रोर कृतज्ञतापूर्या दृष्टि से निहारा श्रोर फिर बड़ी तेज़ी से श्रागे बढ़ गई; लेकिन रास्ते भर उसके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिधवनि गूंजती रही।

ग्रब तक श्या की प्ररांसा करनेवाली, उसे उत्साहित करनेवाली केवल उसी की माँ कोकिला थी, श्रोर चारों ग्रोर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार ! श्राज से एक श्रपरिचित, काले कंकतु गौर हृदयवाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी श्रांखों के सामने नाचा करता । मन में प्ररन उठता-वह कौन है ? क्या क्रता है ? क्या फिर कभी उसके दर्शंन होंगे ?

कालेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई श्यांखों से खोजती ।

घर पर रोज चिक की ग्राड़ से, रास्ते के ग्राते जाते लोगों को देखती; लेकिन वह नवयुवक नज़र न श्राता ।

कुछ दिनों बाद महिला-मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। ग्रभी सभा होने को चार दिन बाकी थे । यह चारों दिन श्रद्धा ने झ्रपना भाषरा तैयार करने में बिताए। एक-एक इबद की खोज में घंटों सिर मारती। एक-एक वाक्य को बार-बार पढ़ती । बड़े-बड़े नेताग्रों की स्पीचें पढ़ती श्यौर उसी़ी तरह लिखनें की कोशिारा करती । जब सारी स्पीच पूरी हो गई, तो श्रद्धा श्रपने कमरे में जाईर कुर्सियों आ्रौर मेजों को सम्बोधित करके जोर-जोर से पढ़ने लगी । भाषएा-कला के सभी लक्षगा जमा हो गए थे। उपसंहार तो इतना सुन्दर था कि उसे ग्रपने ही मुख से सुनकर वह मुग्ध हो गई। इसमें कितना संगीत था, कितना भ्राकर्षया, कितनी कांति !

सभा का दिन ग्रा पहुँचा । श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभामंडप में घुसी । हाल भरा हुग्रा था ग्रौर पहले दिन से भी श्रधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियाँ पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा श्रौर सभी एकस्वर से चिल्ला उठे-श्राप श्रपनी वक्तृता शुरु करें।

श्रद्धा ने मंच पर ग्राकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ग्रोर देखा । वह्ह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारएां ग्रंतिम पंक्ति में खड़ा हुग्रा था । श्रद्धा के दिल में गुदगुदी-सी होने लगी। उसने काँपते हुए स्वर में श्रपनी वक्तृता .शुरू की । असकी नज़रों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुग्रा था; भगर कोई जीवित मनुष्य था, तो वही सबसे पीछे खड़ा काला नवयुवक। उसका मुख उसी की ग्रोर था। वह उसी से ग्रपने भाषएए की दाद मांग रही थी। हीरे परखने की भ्राशा जहर्री से ही की जाती है ।

श्राध घंटे वक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही । लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तृता सुनने को मिली।

## $\gamma$

श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा; वही काला नवयुवक उसके पीछ्छे-पीछे तेजी से चला श्रा रहा है। श्दा को यह मालूम था कि लोगों ने उसका भाषए बहुत पसंद किया है; लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का

श्रवसर उसे नहीं मिला था। उसने ग्रपनी चाल धीमी कर दी । दूसरे ही क्षसा वह नवयू्वक उसके पास पहुँच गया। दोनों कई क़दम चुपचाप चलते रहे ।

श्रंत में नवयुवक ने भिभकते हुए कहा——्राज तो श्रापने कमाल कर दिया।
श्रद्धा ने प्रफुल्लता के स्रोत को दबाते हुए कहा-धन्यवाद ! यह ग्रापकी कृपा है ।

नवयुवक ने कहा—में किस लायक हूँ ! मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी।

शद्धा—क्या श्रापका शुभ-स्थान यहीं है ?
नवयुवक—जी हाँ, यहाँ में एम० ए० में पढ़ रहा हूँ। यह ऊँच-नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। श्रभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूँ, जिन्हें संसार नीच समभता है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता स्कूलों के इन्सपेक्टर के यहाँ ग्रर्दली थे। उनकी सिफारिश से :्सूल में भरती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता-भिड़ता चला श्रा रहा हूं। पहले तो स्कूल के मास्टर मुभे छूते ही न थे। वह हालत तो ग्रब नहीं रही। fंकतु लड़के श्रब भी मुभसे खिचे रहते हैं।

शद्धा—में तो कुलीनता को जन्म से नहीं, धर्म से मानती हूँ।
नवयुवक-यह तो ग्रापकी वक्तृता ही से सिद्ध हो गया है। ग्रैर इसी से श्रापसे बातें करने का साहस भी हुग्रा, नहीं तो कहां श्राप, श्रोर कहाँ में !

श्रद्धा ने श्रपनी ग्राँखें नीची करके कहा-रायद श्रापको मेरा हाल मालूम नहीं ।

नवयुवक—बहुत श्रच्छी तरह मालूम है । यदि श्राप श्रपनी माताजी के दर्शान करवा सकें, तो ग्रापका बड़ा ग्राभारी होऊँगा।
'वह श्रापसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी ! शुभ-नाम ?’
'मुभ्षे भगतराम कहते हैं।'
यह परिचय धीरे-घीरे स्थिर श्रीर दृढ़ होता गया, मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्दा की नज़रों में भगतराम एक देवता थे, ग्रोर भगतराम के समक्ष श्रद्धा मानवी रूप में देवी थी।
$y$
एक साल बीत गया। भगतराम रोज देवी के दर्शानों को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते । श्रद्धा कुछ भाषएा करती, तो भगतराम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मनसूबे एक थे, जीवन के श्रादर्शं एक, रुचि एक, विचार एक। भगतराम श्रब प्रेम श्रौर उसके रहस्यों की मार्fमक विवेचना करता। उसकी बातों में 'रस' श्रौर 'ग्रलंकार' का कभी इतना संयोग न हुग्रा' था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था। लेकिन ठीक उन ग्रवसरों पर, जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगतराम विषय पलट देता श्रौर जल्दी ही कोई बहाना बना कर वहाँ से खिसक जाता । उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के श्राँसू बहाती श्रौर सोचती—क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं ?

एक दिन कोकिला ने भगतराम को एकांत में बुलाकर कहा-बेटा ! श्रब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए, तो श्रच्छा । जीवन का क्या भरोसा ? कहीं मर जाऊँ, तो यह साध मन ही में रह जाए।

भगतराम ने सिर हिलाकर कहा-प्रम्माँ ! ज़रा इस परीक्षा में पास हो जाने दो । जीविका का प्ररन हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है ।
'यह सब तुम्हारा ही तो है। क्या मैं साथ बाँध ले जाऊँगी ?’
‘यह श्रापकी कृपा है, भ्रभ्माँजी; पर इतना निलंज्ज न बनाइए। मैं तो श्भापका हो चुका, भ्रब तो श्राप दुतकारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता । मुभ जैसा भाग्यवान् संसार में ग्रौर कौन है ! लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ्छ पान-फूल तो पास होना ही चाहिए।'

साल भर श्रौर गुज़र गया। भगतराम ने एम० ए० की उपाधि ली ग्रोर अ्रपने ही विद्यालय में श्रर्थशास्त्र का श्रघ्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान-पुण्य किया । जब भगतराम ने ग्राकर उसके पैरों पर सिर भुकाया, तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विशवास था कि ग्राज भगतराम विवाह के प्रशन को जरूर छ्छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूरित बनी हुई थी। उसका एकएक श्रंग मानो सौ-सो तार होकर प्रतिछवनित हो रहा था। दिल पर एक नशा

छाया हुग्रा था, पाँव जमीन पर न पड़ते थे । भगतराम को देखते ही माँ से बोली—प्रम्माँ, ग्रब हमको एक हलका-सा मोटरा ले दीजिएगा।

कोकिला ने मुस्कराकर कहा——हलका-सा क्यों ! भारी-सा लेना। पहले कोई श्रच्छा-सा मकान तो ठीक कर लो ।

श्रद्धा भगतराम को श्रपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मनसूबे बाँधने लगे। परदे, फ़र्रा, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। शद्धा ने कहा-रुपये भी घ्रम्माँजी से ले लंगे ।

भगतराम बोला—उनसे रूपये लेते मुभे शर्म श्राएगी ।
श्रद्धा ने मुस्कराकर कहा—श्राखिर मेरे दहेज़ के रुपये तो देंगी।
दोनों घंटे भर बातें करते रहे । मगर वह मार्मिक शाब्द, जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन श्रातुर हो रहा था, श्राज भी भगतराम के मुँह से न निकला श्रोर वह विदा हो गया।

उसके चले जाने पर कोकिला ने डरते-डरते पूछा—प्राज क्या बातें हुईं ?
श्रद्धा ने उसका श्राराय समभकर कहा-श्रगर में ऐसी भारी हो रही हूँ, तो कुएँ में क्यों नहीं डाल देतीं !

यह कहते-कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह ग्रावेश श्रोर वह वेदना, जो भीतर ही भीतर श्रब तक टीस रही थी, निकल पड़ी। वह फूट-फूटकर रोने लगी।

कोकिला ने भुँभलाकर कहा—जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है, तो रोज़ श्राते ही क्यों हैं ? कोई ऐसा बड़ा घराना भी तो नहीं है, भ्रौर न ऐसे घन्नासेठ ही हैं।

श्रद्धा ने श्राँख पोंछकर कहा-ग्रम्मॉंजी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए । उनके दिल में जो कुछ्छ है, वह में जानती हूँ । वह मुँह से चाहे कुछ न कहें; मगर दिल से कह चुके हैं। श्रौर मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं, पर दिल से सब कुछ सुन चुकी।

कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा; लेकिन दूसरे दिन भगतराम से बोली-श्रब किस सोच-विचार में हो, बेटा ?

भगतराम ने सिर खुजलाते हुए कहा-श्रम्माँजी, में तो हाजिर हूँ; लेकिन

घरवाले किसी तरह राजी नहीं होते । ज़रा फुरसत मिले, तो घर जाकर उन्हें राजी कर लूं। माँ-बाप को नाराज करना भी तो श्रच्छा नहीं !

कोकिला कुछ जवाब न दे सकी ।

## $\xi$

भगतराम के माँ-बाप राहर से दूर रहते थे । उनका यही एक लड़का था। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर ग्रवलम्बित थीं। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की । पर भगतराम बार-बार यही कहकरा निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊँगा, विवाह न करूँगा। श्रब वह नौकर हो गया था, इसलिए दोनों माघ के एक ठंडे प्रात:काल में लदे-फँदे भगतराम के मकान पर ग्रा पहुँचे। भगतराम ने दौड़कर उनकी पद•धूलि ली श्रौर कुराल श्रादि पूछने के बाद कहाघ्राप लोगों ने इस जाड़े-पाले में क्यों तकलीफ़ की ? मुभे बुला लिया होता ।

चोधरी ने ग्रपनी पत्नी की ग्रोर देखकर कहा-सुनती हो बच्चा की श्रम्माँ ! जब बुलाते हैं, तो कहते हैं कि इम्तहान है, यह है, वह है । जब श्रा गए, तो कहता है, बुलाया क्यों नहीं । तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है। श्रब एक महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा। इसीलिए हम दोनों भ्राये हैं।

चोघराइन-हमने कहा कि बिना गये काम नहीं चलेगा । तो श्राज ही दरखास दे दो । लड़की बड़ी सुन्दर, पढ़ी-लिखी, श्रच्छे कुल की है ।

भगतराम ने लजाते हुए कहा-मेरा विवाह तो यहीं एक जगह लगा हुग्रा है, श्रगर श्राप राज़ी हों तो कर लूँ ?

चोधरी——स राहर में हमारी बिरादरी का कौन है, क्यों बच्चा की भ्रम्माँ ?
चोषराइन-यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है।
भगतराम—माँ-बेटी हैं । घर में रुपया भी है । लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुरा हो जाझ्रोगे। मुफ्त में घादी हो जाएगी।

चौधरी—क्या लड़की का बाप मर गया है ? उसका क्या नाम था ? कहाँ का रहनेवाला है ? कुल मरजाद कैसा है—जब तक यह सारी बातें मालूम न हो जाएँ, तब तक ब्याह कैसें हो सकता है।—क्यों बच्चा की श्रम्माँ ?

चौधराइन——ाँ, बिना इन बातों का पता लगाए, कैसे हो सकता है ।
भगतराम ने कोई जवाब नहीं दिया ।

मानसरोवर
चोधरी—यहाँ किस महल्ले में रहती हैं माँ-बेटी ? सारा शाहर हमारा छाना पड़ा है । हम यहाँ कोई बीस साल रहे होंगे, क्यों बच्चा की ग्रम्माँ ?

चोधराइन-बीस साल से ज्यादा ही रहे हैं।
भगतराम—उनका घर नख्वास पर है ।
चौघरी-नखास से किस तरफ़ ?
भगतराम—नखास की सामनेवाली गली में पहला मकान उन्हीं का है । सड़क से दिखाई देता है ।

चौधरी-पहला मकान तो कोकिला रंडी का है। गुलाबी रंग से पुता है न ?
भगतराम ने भूपते हुए कहा——ी हाँ, वही मकान है !
चौधरी-तो उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या ?
भगतराम-रहती क्यों नहीं । माँ-बेटी, दोनों ही रहती हैं।
चौधरी—तो क्या कोकिला रंडी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो ? नाक कटवाने पर लगे हो क्या ? बिरादरी में तो कोई पानी पिएगा नहीं ।

चौधराइन—लूका लगा दूँगी मुँह में रांड़ के ? रूप-रंग देख के लुभा गए क्या ?

भगतराम—मैं तो इसे श्रपने बड़े भाग्य समभता हूँ कि वह ग्रपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। श्रगर वह श्राज चाहे, तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है।

चौधरी-रईस उससे ब्याह न करेगा—रख लेगा! तुम्हें भगवान् समाई दे, तो एक नहीं चार रखो। मरदों के लिए कौन रोक है ? लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है, जो बिरादरी में हो ।

चौधराइन-बहुत पढ़ने से ग्रादमी बौरा जाता है।
चौधरी—हम तो गँवार श्रादमी हैं; पर समभ में नहीं श्राता कि तुम्हारी यह नियत कसे हुई ? रंडी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो, तो भी रंडी की बेटी है। हम तुम्हारा विवाह वहाँ न होने देंगे । ग्रगर तुमने विवाह किया, तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे । इतना श्रच्छी तरह से समभ लेना-ऋ्यों बच्चा की ग्रम्माँ !

चौषराइन-ब्याह कर लंगे, जैसे हैसी-ठट्टा है ! भाड़ू मारके भगा दूँगी राँड़ को ! श्रपनी बेटी श्रपने घर में रखे ।

भगतराम—भ्भगर भ्राप लोगों की श्राज्ञा नहीं है, तो में विवाह नहीं कहाँगा; मगर मैं किसी दूसरी श्रोरत से भी विवाह न करूँगा।

चौघराइन-हाँ, तुम कुवांरे रहो, यह हमें मंजूर है। पतुरिया के घर में ब्याह न करेंगे। -

भगतराम ने श्रबकी भुँमलाकर कहा-श्राप उसे बार-बार पतुरिया क्यों कहती हैं ? किसी जमाने में यह उसका पेशा रहा होगा। श्राज दिन वह जितने श्राचार-विचार से रहती है, शायद ही कोई ग्रीर रहती हो। ऐसा पवित्र श्राचरएा तो मैंने देखा ही नहीं।

भगतराम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जो भर भी ग्रपनी जगह से न टली।

रात को जब भगतराम झ्रपने प्रम-मंदिर में पहुँचा, तो उसका चेहरा उतरा हुग्रा था। एक-एक भ्यंग से निराशा टपक रही थी। भद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रहो थी कि श्राज इतनी रात तक श्राये क्यों नहीं। उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यार-दोस्तों से छुट्टी मिलेगी, तो भूलकर इधर भी श्रा जाएँगे।

कोकिला ने कहा-मिं तो तुभसे कह चुकी कि उनका श्रब वह मिजाज़ नहीं रहा। फिर भी तो तू नहीं मानती । श्राखिर इस टालमटोल की कोई हद भी है।

श्रद्धा ने दु:खित होकर कहा—श्भम्मांजी, में भ्रापसे हज़ार बार विनय कर चुकी हूँ कि चाहे लोकिक रूप में कुमारी ही क्यों न रहूँ, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी। ग्रगर ऐसा श्रादमी वि₹वास करने के क़ाबिल नहीं है, तो फिर नहीं जानती कि किस पर वि₹वास किया जा सकता है ।

इसी समय भगतराम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर श्राये। दोनों स्त्रियों ने उनकी श्योर देखा। कोकिला की श्रांखों में श़कायत थी ग्रोर श्रद्धा की श्राँसों में वेदना । कोकिला की श्रांखें कह रही थीं, यह क्या तुम्हारे रंग-ढंग हैं ? श्यद्धा की श्रांखें कह रही थीं, इतनी निर्दयता !

भगतराम ने धीमे, वेदनापूर्यां स्वर में कहा-प्राप लोगों को श्राज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी; लेकिन मैं मजबूर था; घर से श्भम्मां ग्रोर दादा आये हुए हैं, उन्हों से बातें कर रहा था।

कोकिला बोली-पर पर तो सब कुाल है न ?
भगतराम ने सिर भुकाए हुए कहा-जी हाँ, सब कुइल है । मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्ययाल के श्रादमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं होते ।

कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली-हाँ, क्यों राज़ी होंगे ? हम लोग उनसे भी नीच हैं न; लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे, तो तुम्हें उनसे पूछकर यहाँ भ्राना-जाना चाहिए था। इस तरह हमारा घ्रपमान करके तुम्हें क्या मिला ? यदि मुभे मालूम होता कि तुम श्रपने माँ-बाप के इतने गुलाम हो, तो यह नोबत ही काहे को भ्राती ?

श्रद्धा ने देखा कि भगतराम की श्रांसों से श्राँूू गिर रहे हैं ।
विनीत भाव से बोली-भ्रम्माँजी, मां-बाप की मरज़ी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। भ्भगर मैं श्रापकी उपेक्षा कहँ, तो क्या श्रापको दु:ख न होगा ? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा ।

श्रद्धा यह कहती हुई श्रपने कमरे की श्रोर चली श्रोर इशारे से भगतराम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई fिनट तक पृथ्वी की श्रोर ताकते रहे । किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े।

श्रंत में भगतराम ने पुखोोचित वीरता से काम लिया भ्रौर कहा-शद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। में शब्दों में श्रपनी दशा बयान नहीं कर सकता । जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दूँ। तुमसे श्रलग रहकर जीवित नहीं रह सकता; केवल तड़प सकता हूँ। मैंने न-जाने उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़िड़ाया; लेकिन दोनों श्रपनी बातों पर श्यड़े रहे । बार-बार यही कहते रहे कि श्रगर यह ब्याह होगा, तो हम दोनों तुम पर घपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है; लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो, यह मंजूर नहीं।

श्रद्धा ने सांव्वना देते हुए कहा-प्यारे, मुमसे उनका घृडात करना उचित है। पढ़े-लिखे श्रादमियों में ही ऐसे कितने निकलँंगे। इसमें उनका कोई दोष

नहीं। में सबेरे उनके दर्शान करने जाऊँगी; शायद मुभे देखकर, उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूँगी, उनकी धोतियाँ धोऊँगी, उनके पैर दाबा करुँगी। में वह सब करूँगी, जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें लज्जा की कौन-सी बात ? उनके तलवे सहलाऊँगी, भजन गाकर सुनाऊँगीमुभे बहुत-से देहाती गीत ग्राते हैं । ग्रम्माँजी के सिर के सफेद बाल चुनूंगी । मैं दया नहीं चाहती, में तो प्रेम की चेरी हूँ । तुम्हारे लिए में सब कुछ करूंगीसब कुछ।

भगतराम को ऐसा मालूम हुग्रा, मानो उसकी श्राँखों की ज्योति बढ़ गई है, श्रथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिमंय ग्राहमा श्रा गई है। उसके हृदय का सारा श्रनुराग, सारा विशवास, सारी भक्ति ग्राँखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की भ्रोर जाती हुई मालूम हुई, मानो किसी घर से नन्हें-नन्हें लाल कपोलवाले, रेशमी कपड़ोंवाले, घुँघराले बालोंवाले बच्चे हँसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हैं ।

चोषरी ध्रौर चौषराइन को शहर श्राये हुए दो सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्वा उन्हें जाने न देती। सबेरे जब उनकी श्रांखें खुलतीं, तो भ्या उनके स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती, चौधरी को श्रपना हुका़ भरा हुग्रा मिलता। वे लोग ज्यों ही नहाकर उठते, श्रद्वा उनकी घोती छाँटने लगती । दोनों उसकी सेवा श्रोर श्रविरल परिश्रम देखकर दंग रह जाते । ऐसी सुन्दर, ऐसी मधुरभाषिली, ऐसी हँसमुख श्रौर चतुर रमयी चौधरी ने इन्सपेक्टर साहब के घर में भी न देली थी। चौधरी को वह देवी मालूम होती श्रौर चौधराइन को लक्ष्मी ! दोनों श्रद्धा की सेवा भ्रौर भ्रटलप्रेम पर श्राइचर्य करते थे, कितु तो भी कलंक औौर विरादरी का प्रशन उनके मुंह पर मुहर लगएए हुए था। पंद्रहवें दिन जब श्रद्धा दस बजे रात को भ्रपने घर चली गई, तो चौधरी ने चौधराइन से कहा-लड़की तो साक्षात् लक्ष्मी है।

चौघराइन-जब मेरी धोती छाँटने लगती है, तो में मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी।

चौघरी-फिर क्या सलाह देती हो—श्रपनी बिरादरी में तो ऐसी मधुर लड़की मिलने की नहीं।

चौधराइन-राम का नाम लेकर ब्याह करो। बहुत होगा, रोटी पड़ जाएगी। पांच बीसी में तो रोटी होती है, कौन छप्पन टके लगते हैं । पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की न जाने कैसी हो, कसी न हो; पर श्रब सारी घंका मिट गई ।

चौषरी—जब बातें करती है, तो मालूम होता है, मुंह से फूल भड़ते हैं ।
चौधराइन-मैं तो उसकी माँ को बसानती हूँ, जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जनमी।

चौधरी-कल चलो, कोकिला से मिलकर सब ठीक-ठाक कर श्रावें।
चौघराइन-मुभे तो उसके घर जाते शरम लगती है। वह रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होऊंगी।

चोषरी-दो फिर पाउडर मंगाकर मुँह में पोत लो—गोरी हो जाग्योगी। इन्सपेक्टर साहब की मेम भी तो रोज़ पाउडर लगाती थीं। रंग तो साँवला था; पर जब पाउडर लगा लेतों, तो मुंह चमकने लगता था।

चौधराइन—छँसी करोगे तो गाली दूँगी; हाँ ! काली कमली पर कोई रंग चढ़ता है, जो पाउडर चढ़ जाएगा ? तुम तो सचमुचं उसके चौकीदार से लगोगे।

चौौधरी—तो कल मुँह-्रंधेरे चल दें। घ्रगर कहीं श्रद्धा भ्भा गई तो फिर गला न छ्छोड़ेगी। बन्चा से कह देंगे कि पंडित से सायत-मिती सब ठीक कर लो। किर हँसकर कहा-उन्हें तो श्राप ही जल्दी होगी।

चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुरकराने लगी ।

## ᄃ

चौघरी श्रौर चौधराइन का मत पाकर कोकिला विवाह का श्रायोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे। बरतनों की दूकानें छानी जाने लनों श्रोर गहनों के लिए सुनार के पास 'ख्यांर' जाने लगे । लेकिन न मालूम क्यों, भगतराम के मुख पर प्रसन्नता का चिह्न तक न था। श्धद्धा के यहाँ नित्य की भांति जाता; किन्तु उदास, कुछ्ब भूला हुग्रा-सा बैठा रहता। घंटों ग्राह्म-विस्सृति की ध्रवस्था में, शून्य दृष्टि से श्राकाश श्रयवा पृथ्वी की श्रोर देसा करता। श्रद्धा उसे श्रपने

कीमती कपड़े श्रौर जड़ाऊ गहने दिखलाती। उसके श्रंग-प्रत्यंग से ग्राराश्रों की स्फूति छलकी पड़ती थी । इस नशे में वह भगतराम की श्राँखों में भरे हुए श्रासुग्रों को न देख पाती थी।

इधर चौधरी भी तैयारियाँ कर रहे थे। बार-बार जहर भ्राते ग्रैर विवाह के सामान मोल ले जाते । भगतराम के स्वतंत्र विचारवाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते थे। ग्रप्सरा-जैसी सुन्दर स्त्री, का रूँ के खजाने-जैसी दौलत, दोनों साथ ही किसे मयस्सर होते हैं ? ईंकतु वह, जो मित्रों की ईष्प्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना ग्रोर चौधरी ग्रोर चौधराइन के ग्रानंद का कारएा था, छिप-छिपाकर रोता था, श्रपने जीवन से दु:खी था। चिराग़-तले श्रंधेरा छाया हुग्रा था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को भी खबर न थी, जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था ।

ज्यों-ज्यों विवाह का दिन समीप श्राता था, भगतराम की बनावटी उमंग भी ठंढी पड़ती जाती थी। जब चार दिन रह गए तो उसे हलका-सा ज्वर श्रा गया। वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चोधरी ग्रौर चोधराइन तथा ग्रन्य बिरादरी के लोग भी श्रा पहुँचे थे; किन्तु सबके सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी श्रोर न गया ।

दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समभा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगतराम को बुलाने गयी, तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित श्रांखों से कमरे के एक कोने की श्रोर देखता हुग्रा दोनों हाथ सामने किए पीछे हृ रहा है, मानो श्रपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबराकर पूछा-बच्चा कैसा जी है ? पीछे इस तरह क्यों चले जा रहे हो ? यहाँ तो कोई नहीं है ।

भगतराम के मुख पर पागलों-जैसी घ्रचेतनता थी। ग्राँखों में भय छाया हुग्रा था। भीत स्वर में बोला—नहीं श्रम्मांजी, देखो वह श्रद्धा चली श्रा रही है! देखो, उसके दोनों हाथों में दो काली नागिनें हैं। वह मुभे उन नागिनों से डसवाना चाहती है ! भ्ररे भ्रम्माँ ! देखो, वह नजदीक श्रा गई। श्रद्धा! श्रद्धा !! तुम मेरी जान की क्यों बैरिन हो गई हो ? क्या मेरे श्रसीम प्रेम का यही परिएाम है ? में तो तुम्हारे चराों पर बलि होने के लिए सदैव तत्पर था ।

इस जीवन का मूल्य ही क्या है ! तुम इन नागिनों को दूर फॅक दो। में यहीं तुम्हारे चरसों पर लेटकर यह जान तुम पर न्योछावर कर दूँगा ।....हें, हें, तुम न मानोगी ?

यह कहकर वह चित गिर पड़ा। चोधराइन ने लपककर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगतराम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी श्रासेब की श्रोर गया । वह तुरंत ही लौंग श्रोरार राख लेकर श्रासेब उतारने का ग्रायोजन करने लगे ! स्वयं तंत्र-मंत्र में निपुएा थे। भगतराम का सारा शरीर ठंढा था; किन्तु सिर तवे की तरह तप रहा था ।

रात को भगतराम कई बार चौंककर उठा। चोधरी ने हर बार मंत्र फूँक कर श्रपने ख्वयाल से श्रासेब को भगाया ।

चोघराइन ने कहा—कोई डाक्टर क्यों नहीं बुलवाते ? शायद दवा से कुछ फ़ायदा हो । कल ब्याह श्रौर ग्राज यह हाल !

चौधरी ने नि:घांक भाव से कहा-डाक्टर ग्राकर क्या करेगा ? वही पीपलवाले बाबा तो हैं। दवा-दारू करना उनसे श्रौर रार बढ़ाना है। रात जाने दो। सबेरा होते ही एक बकरा श्रोर एक बोतल दारु उनकी भेंट की जाएगी। बस, श्रौर कुछ करने की ज़रूरत नहीं । डाक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा-बयार की ? बीमारी उन्हें कोई नहीं है, कुल के बाहर ब्याह करने ही से देवता लोग रूठ गए हैं ।

सवेरे चौधरी ने एक बकरा मँगवाया । स्त्रियाँ गाती-बजाती हुई देवी के चौतरे की श्रोर चलीं । जब लौटकर श्राये, तो देखा कि भगतराम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी घीरे-चीरे बंद हो रही थी। मुख पर मृत्यु-विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से ग्राँसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे, मानो श्रूूर्यां इच्छा का ग्रन्तिम संदेशा निर्दय संसार को सुना रहे हों। जीवन का कितना वेदनापूर्रां दृर्य था-प्राँसू की दो बूंदूं !

श्यब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक श्रादमी डाक्टर के पास भेजा। डाक्टर के श्राने में तो देर थी—वह् भगतराम के मित्रों में से थे; किन्तु कोकिला श्रौर श्रद्धा श्रादमी के साथ ही श्रा पहुँचों। श्रद्धा भगतराम के सामने श्राकर खड़ी हो गई । श्राँखों से ग्राँसू बहने लगे ।

थोड़ी देर में भगतराम ने ग्रांखें खोलीं ग्रौर श्रद्धा की श्रोर देखकर बोलेतुम श्रा गईं श्वदा, में तुम्हारी ही राह देख रहा था। यह श्रंतिम प्यार लो । श्राज ही सब 'श्रागा-पोछा' का श्रंत हो जाएगा, जो ग्राज से तीन वर्ष पूर्व श्रारम्भ हुघ्मा था। इन तीन वर्षों में मुभे जो श्रात्मिक-यंत्र्या मिली है, हुदय ही जानता है। तुम वफ़ा की देवी हो; लेकिन मुभे रह-रहकर यह अ्रम होता था, क्या तुम खून के ग्रसर का नाश कर सकती हो ? क्या तुम एक ही बार श्रपनी परम्परा की रीति छोड़ सकोगी ? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी ? इन भ्रमपूर्या विचारों के लिए शोक न करना । मैं तुम्हारे योग्य न था-किसी प्रकार भी श्रौर कभी भी तुम्हारे-जैसा महान् हृदय न बन सका । हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से में ग्रपनी इच्छाएँ बिना पूर्यां किए ही जा रहा हूँ । तुम्हारे श्रगाध, निष्कपट, निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगी। fंकतु हाय ग्रफ़सोस....

कहते-कहते भगतराम की ग्रांखें फिर बंद हो गईं। श्धद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके श्रांसू सूख गए। भुकी हुई गदंन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। ग्रांखों में श्रारमम-श्रभिमान की भलक ग्रा गई। वह क्षगा-भर वहाँ खड़ी रही श्रोर दूसरे ही क्षएा नीचे श्राकर श्रपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे-पीछे दौड़ी हुई श्रायी अ्रौर बोली—क्रेटी, यह फोध करने का ग्रवसर नहीं है। लोग ग्रपने दिल में क्या कहेंगे। उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है। तुम्हारे रहने से बुड्ढों को ढाढ़स बंधा रहेगा ।

श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा-पर चलो। हारकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई ।

श्रसह्य शीत पड़ रहा था। ग्राकाका में काले बादल छाए हुए थे। शीतल वायु चल रही थी । माघ के श्रंंतिम दिवस थे। वृक्ष, पेड़-पोधे भी शीत से ग्रकड़े हुए थे। दिन के ग्राठ बज गए थे, ग्रभी तक लोग रज़ाई के भीतर मुह लपेटे हुए लेटे थे । लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुम्रा था। ऐसा मालूम होता था कि सूर्यं की सारी उष्याता उसके शरीर की रगों में घुस गई है। उसके होठ सूख गए थे, प्यास से नहीं, ग्रांतरिक धधकती हुई ग्रग्नि की लपटों से उसका एक-एक ग्रंग उस भ्रग्नि की भीषएा श्रांच से जला जा रहा

था । उसके मुख से बार-बार जलती हुई गर्म साँस निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपट हो । घर पहुँचते-पहुँचते उसका फूल-सा मुख मलिन हो गया, होठ पीले पड़ गए, जैसे किसी काले नाग ने डस लिया हो। कोकिला बार-बार श्रद्धपूर्श नेत्रों से उसी की श्रोर ताकती थी; पर क्या कहे ग्रौर क्या कहकर समभाए।

घर पहुँचकर श्रद्धा श्रपने ऊपर के कमरे की श्रोर चली, fिकतु उसमें इतनी राफ्ति न थी कि सीढ़ियाँ चढ़ सके। रस्सी को मज़बूती से पकड़ती हुई किसी तरह ग्रपने कमरे में पहुँची । हाय, ग्राध ही घंटे पूर्व यहाँ की एक-एक वस्तु पर प्रसन्नता, ग्राह्लाद, ग्राशाग्रों की छाप लगी हुई थी; पर श्रब सबकी सब सिर धुनती हुई मालूम होती थीं । बड़े-बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे, उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में हूक उठी आ्रौर वह गिर पड़ी, जैसे बिहार करता हुग्रा ग्रौर कुलाँचें भरता हुग्रा हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ता है ।

श्रचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी, तो ग्राज तीन वर्ष से उसके जीवन का भ्राधार हो रहा था। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लंगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था । वे सारी बातें एक-एक करके याद श्रा रही थीं, लेकिन उनके याद करने का भी श्रधिकार उसे न था।

हृदय के भीतर एक दर्द उठा, जो पहले से कहीं श्रधिक प्रारांतकारी थाजो पहले से भी श्रधिक तूफ़ान के समान भयंकर था। हाय ! उस मरनेवाले के दिल को उसने कितनी यंत्र्रा पहुँचायी ! भगतराम के श्रविशवास का यह जवाब, यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी श्रौर हृदय-विदारक था। हाय ! वह कैसे ऐसी निठुर हो गई! उसका प्यार उसकी नज़रों के सामने दम ठोड़ रहा था। उसके लिए-उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से न निकला ! यही तो खून का श्रसर है-इसके भ्रतिरिक श्रोर हो ही क्या सकता था! श्राज पहली बार श्रद्वा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुग्रा ! वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन है-श्याज ही उसे मालूम हुश्रा। वह ब्याग, वह सेवा, वह उच्चादर्श, जिस पर उसे घमंड था, ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा; वह शपनी

ही दृष्टि में 尹्रपने को हेय समभने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराइयपूरां उत्तर वेर्या की पुन्री के श्रतिरिक्त श्रौर कौन दे सकता है !

शद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकल, वायु-वेग से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे पहुँची, श्रौर भगतराम के मकान की श्रोर दोड़ो; वह अ्याखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी। भ्रंतिम बार उसके दर्शंन करना चाहती थी। वह श्यनंत प्रेम के कठिन बन्धनों को निभाएगी, श्रौर श्रंतिम ध्यान तक उसी की बनकर रहेगी!

रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी। सिर से पाँव तक पसीने से नहाई हुई थी ! न मालूम कितनी बार वह ठोकर खाकर गिरी श्रौर फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटनों से रफ्क निकलंरहा था, साड़ी कई जगह से फट गई थी, मगर उसे उस समय श्रपने तन-बदन की सुघ तक न थी। उसका एक-एक रोयाँ सहत्र कंठ हो-होकर ईइवर से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रात:काल के दीपक की लो थोड़ी देर श्रीर बची रहे । उसके मुंह से एक बार 'श्रद्धा' का घब्द सुनने के लिए उसकी घंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक घब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा घभपर्यां न रह जाएगी, उसकी सारी भ्राशाएँ सफल हो जाएँगी, सारी साष पूरां हो जाएगी ।

शद्धा को देसते ही चोधराइन ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया भ्रोर रोती हुई बोली—बेटी, तुम कहाँ चली गयी थीं ? दो बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं।

श्रा को ऐसा मालूम हुग्रा, मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है । उसकी श्रांबें पथरा गईं। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह ध्रगाध, घथाह समुद्र की भँवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगतराम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया श्रोर उसे श्रांखों के गरम पानी से घोकर गरम करने का उपाय करने लगी। यही उसकी श्राहाश्रों ध्रोर कुल श्ररमानों की समाधि थी।

भगतराम ने श्रांसें खोलकर कहा-क्या तुम हो श्रदा ! में जानता था कि तुम श्रायोगी, इसीलिए ध्रभी तक प्राएा भ्रवशेष थे । ज़रा मेरे हृद्य पर म्रपना सिर रब दो । हां; मुभे श्ये विशवास हो गया कि तुमने मुभे क्षमा कर दिया।

जी डूब रहा है । तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं; पर किस मुंह से माँगूँ ! जब जीते-जो न मांग सका, तो श्रद क्या है ?

हमारी श्रंतिम घड़ियाँ किसी श्रपूर्यां साध को झ्रपने हिय के भीतर छिकाए हुए होती हैं । मृल्यु पहले हमारी सारी ईष्या, सारा भेद-भाव, सारा छेष नष्ट करती है। जिनकी सूरत से हमें घृखा होती है, उनसे किर वही पुराना सौहार्टर्ट, पुरानी मैन्री करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए हम उस्तुक हो जाने हैं । जो कुछ कर सकते थे श्रौर न कर सके—उसी की एक साध रह जाती है । भगतराम ने उखड़े हुए विषादपूर्यां स्वर में श्रदने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की । उस स्वर्गीय निधि को पाकर वह प्रसत्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था; कितु हाय, श्राज वह जा रहा हैं; श्रपूरां साधों की स्टृति लिये हुए ! हाय रे, श्रभागिन साध !

श्रद्धा भगतराम के वक्ष:स्थल पर भुकी हुई रो रही थी। भगतराम ने सिर उठाकर उसके मुरभाए हुए, श्रांसुद्यों से घोए हुए स्वच्छ कपोलों को चूम लिया। मरतो हुई साष की वह भंतिम हैसी थी।

भगतराम ने श्रवरुद्ध कंठ से कहा-यह हमारा और तुम्हारा विवाह है, शद्धा-यह मेरी श्रंतिम भेंट है - - हह कहते हुए उसकी श्यांबें हमेशा के लिए बंद हो गई । साध भी मरकर गिर पड़ी।

शद्धा की भ्रांखें रोते-रोते लाल हो रही थीं। उसे ऐसा मालूम हुप्रा, मानो भगतराम उसके सामने प्रेमालिगन का संकेत करते हुए मुर्करा रहे हैं। वह अपनी दशा, काल, स्थान, सब भूल गई। जस्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर श्भपना दर्दं, श्रपनी पीड़ा भूल जाता है। क्षरा भर के लिए मौत भी हेय हो जाती है। श्रद्वा का भी यही हाल हुधा । वह भी भ्भपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला श्रोर मजनं, रीरीं श्रीर फरहाद—एक नहों, हजारों ने घ्पपनी बलि चढ़ा दी।
 तुम्हारी ही रहूँगी।

## प्रेम का बद्य

मोंदू पसीने में तर, लकड़ी का एक गट्ठा सिर पर लिये श्चाया भौर उसे जमीन पर पटककर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूळ रहा हो-₹या ग्रभी तेरा मिजाज़ ठीक नहीं हुग्रा ?

संध्या हो गई थी, किर भी लू चलती थी आ्रोर श्राकाश पर गर्द छायी हुई थी। प्रकृति रक्तशून्य देह की भांति शिशिल हो रही थी।

भोंदू प्रात:काल घर से निकला था। दोपहर उसने एक पेड़ की छांह में काटी थी। समभा था, इस तपस्यां से देवीजी का मुंह सीघा हो जाएगा; लेकिन श्राकर देखा, तो वह ग्रब भी कोप-भवन में थी।

भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा-लो, एक लोटा पानी दे दे, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊँगा, तो तीन झ्राने से बेसी न मिलेंगे। दो-चार सांडे मिल जाते, तो मेहनत सुफल हो जाती ।

बंटो ने सिरकी के भ्रंदर बैठे-बैंटे कहा-परम भी ब्लूटोग प्रोर पैसे भी। मुँह धो रखो।

भोंदू ने भँवे सिकोड़कर कहा—क्या धरम-धरम बकती है ! धरम करना हँसी-बेखल नहीं है। धरम वह करता है, जिसे भगवान् ने माना हो । हम क्या खाकर धरम करेंगे ? भर पेट चबेना तो मिलता नहीं, घरम करेंगे।

बंटी ने ग्रपना वार श्रोछा पड़ते देखकर चोट पर चोट की-संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं, जो झ्रपना पेट चाहे न भर सकें, पर पड़ोसियों को नेवता देते फिरते हैं; नहीं तो सारे दिन बन-बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धरमात्मा लोगों को मेहिर्या रखने की क्यों सूंभती है, यही मेरी समभ में नहीं श्राता। धरम की गाड़ी क्या श्रकेले नहीं खींचते बनती ?

भोंदू इस चोट से तिलमिला गया । उसकी जिरहदार नसें तन गईँ, माथे पर बल पड़ गए । इस श्रबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता थ; पर डाँट-

डपट उसने न सीखी थी, । fजसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में घूम थी, जो घ्रकेला सो-पचास जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस श्रबला के सामने चूं तक न कर सका। दबी जबान से बोला-मेहरिया धरम बेचने के लिए नहीं लायी जाती, धरम पालने के लिए लायी जाती है ।

यह कंजड़-दम्पति ग्राज तीन दिन से श्रोर कई कंजड़-परिवारों के साथ इस बाग़ में उतरा हुप्रा था। सारे बाग़ में सिरकियाँ ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी तीन हाथ चौड़ो श्रोर चार हाथ लम्बी सिरकी के श्रंदर एकएक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास-सा कर रहा था। एक किनारे चक्री थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे दो-एक भ्रनाज के मटके । द्वार पर एक छोटी-सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हरेक परिवार के साथ दो-दो भैसे या गधे थे । जब डेरा कूच होता था, तो सारी गृहृस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजड़ों का जीवन था। सारी बस्ती एक साय चलती थी । श्रापस ही में शादी-ब्याह, लेन-देन, भगगड़े-टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहरवाला भ्रखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुँचते ही वहाँ की पुलिस तुरंत श्राकर उन्हें भ्रपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्ती या पुरुष किसी गांव में जाते तो दोचार चोकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी । फिर भी श्रास-पास के गांवों में श्रातंक छाया हुप्रा था; क्योंकि कंजड़ लोग बढुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते, उठा लेते प्रोर उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट न सकती थी। रात में ये लोग भ्सकर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही ग्रपनी कुराल दीखती थी। कुछ हाथ भी लगता था श्रौर जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्रारों का भय था, कुछ्छ मिलने का तो जिक्ष ही क्या, क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे । बस्ती में श्रकेला भोंदू श्रपनी मेहनत की कमाई खाता था; मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिसवालों की खुखामद न कर सकता था। उसकी स्वतंत्र श्रात्मा श्रपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु में हिस्सा देना स्वीकार न करती थी, इसीलिए वह यह नौबत भ्राने ही न देती थी।

बंटी को पति की यह श्राचार-निष्ठा एक श्रांख न भाती थी। उसकी श्रौर बहनें नई-नई साड़ियां ग्रौर नए-नए श्राभूषएा पहनतीं, तो बंटी उन्हें देख-देख कर पति की ग्रकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू श्रपना परलोक विगाड़ने पर राजी न होता था । ग्राज भी प्रातःकाल यही समस्या ग्रा खड़ी हुई थी श्रौर भोंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था । साँडे मिल जाते, तो श्राँसू पुँछते, पर श्राज साँडे भी न मिले ।

बंटी ने कहा-जिससे कुछ्छ नहीं हो सकता, वही धरमात्मा बन जाते हैं। रांड़ श्रपने मांड़ में ही खुरा है।

भोंदू ने कहा-तो में निखट्ट्ट हूं ?
बंटी ने इस प्रशन का सीध-सादा उत्तर न देकर कहा—ममैं क्या जानूँ, तुम क्या हो ? में तो यही जानती हूँ कि यहाँ बेले-धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यहीं सबको पहनते-श्रोढ़ते, हँसते-खेलते देखती हूँ। क्या मुभे पहननेघ्रोढ़ने, हँसने-खेलने की साष नहीं है ? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिदगी नष्ट हो हो गई।

भोंदू ने एक क्षरा विचार-मग्न रहकर कहा—जानती है, पकड़ जाऊँगा तो तीन साल से कम की सजा न होगी ।

बंटी विचलित न हुई । बोली—जब श्रोर लोग नहीं पकड़ जाते, तो तुम्हीं क्यों पकड़ जाश्रोगे ?
'्य्रोर लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पाँव सहलाते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं । तू चाहती है, में भी ग्रोरों की तरह सबकी चिरोरी करता फिरूँ ।'

बंटी ने श्रपना हठं न छोड़ा-में तुम्हारे साथ सती होने नहीं ग्रायी। तुम्हारे छुरी-गंड़ासे को कोई कहाँ तक डरे ? जानवर को भी जब घास-भूसा नहीं मिलता, तो पगहा तुड़ाकर किसी के खेत में पैठ जाता है। में तो श्रादमी हूं।

भोंदू ने इसका कुछ जवाब न दिया । उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले; यह कल्पना उसके लिए श्रपमान से भरी थी। श्राज बंटी ने पहली बार यह्

धमकी दी । श्रब सक भोंदू इस तरफ़ से निरिचत था । ध्रब यह नई सम्भावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई । उस दुर्दिन को वह श्रपना काबू चलते, श्रपने पास न श्राने देगा ।

श्राज भोंदू की दृषिट्ट में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकाने का जरूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है, तब हमें उसे सँभालने की चंचता होती है। घ्राज भोंदू को भपनी दीवाय हिलती हुई्ष मालूम होती थी।

ग्राज तक बंटी घ्रपनी थी । वह जितनी श्रपनी श्रोख से निरिचत था, उतना ही उसकी श्रोर से था। वह जिस तरह खुद रहता था, उसी तरह उसको भी रखता था । जो खुद खाता था, वही उसको खिलाता था। उसके लिए विशेष फ़िक्र न थी; पर श्राज उसे मालूम हुग्रा कि वह श्रपनी नहीं है, श्रब उसका विशेष र्पप से सक्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी।

सूर्यास्त हो रहा था 1 उसने देखा, उसका गधा चरकर घुपचाप सिर भुकाए चला श्रा रहा है । भोंदू ने कभी उसके खाने-पीने की fित्ता न की, क्योंकि गधा कभी किसी श्रोरी को श्रपना स्वामी बनाने की धमकी न दे सकता था। भोंदू ने बाहर ग्राकर श्राज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलायी भ्रोर तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल घ्रोर रस्सी लेकर चल दिया ।

इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई । उस रात भोंदू श्रपने डेसे पर न था। बंटी ने चौकीदार से कहा—वह् जंगल से नहीं लौटा । प्रातःकाल भोंदू श्रा पहुँचा । उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी। कुछ सोने के गहने भी थे । बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रूपयों की क्या पहचान हो सकती थी।

भोंदू ने पूछ्या——्यग₹ कोई पूछे, इतने सारे रुपये कहाँ मिले, तो क्या कहोगी ?
बंटी ने ग्रांखें नचाकर कहा-कह दूंगी, क्यों बताऊँ ? दुनिया कमाती है, तो किसी को हिसाब देने जाती है ? हमीं क्यों श्रपना"हिसाब दें ?

भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा-यह कहने से गला न छूटेगा, बंटी ! तू कह देना, में तीन-चार मास से दो-दो चार-चार रुपये महीना जमा करती भ्भायी हूँ। हमारा खरच ही कौन लम्बा है।

दोनों ने मिलकर बहुतन्से जवाब सोच निकाले—जड़ी-बूटियाँ बेचते हैं । एक-एक जड़ी के लिए मुट्टी-मुदी भर रपये मिल जाते हैं। खस, सांडे, जानवरों की सालें, नख भ्रोर चर्बी, सभी बेचते हैं ।

इस घोग से निशिचम्त होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने घपने लिए तरहतरह के कपड़े, चूड़ियां, टिकुलियाँ, बुंदे, स्दुरु, पान-तमाबू, तेल श्रोर मिठाई ली। फिय दोनों जने छराब की दूकान गये। खूब घराब पी। फिर दो बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों धूमते-धामते, गाते-बजाते बड़ी रात गए, डेरे पर लौटे । बंटी के पांव श्राज जमीन पर न पड़ते थे । पाते ही बन-ठनकर पड़ोसियों को श्रपनी छवि दिखाने लगी।

जब वह लोटकर श्रपने घर श्रायी श्रीर भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्परियां करनी शुखू कीं-
'कहीं गहरा हाथ मारा है "
'बड़ा घरमात्मा बना फिरता था।'
'बगला-भगत है ।'
'बंटी तो ध्राज जैसे हवा में उड़ रही है।'
'\{्राज भोंदुश्रा की कितनी खातिर हो रही है, नहों तो कभी एक लुटिया पानी देने भी न उठती थी।

रात को भोंदू को देवी की याद भ्रायी। श्राज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्च था। कुछ श्रात्म-सम्मान भी खोना पड़ता। देवीजी केवल एक बकरे में राज़ी हो जाती है। हां, उससे एक गलती जहुर हुई थी। उसकी बिरादरी के भोर लोग साधारतगाया कारंसिद्धि के पहले ही बलिदान किया करते थे। भोंदू ने यह खतरा न लिया। जब तक माल हाथ न भ्रा जाय, उसके भरोसे पर देवीदेवताभों को खिलाना उसकी च्यावसायिक बुद्धि को न जँचा। श्रोरों से श्रपने कृह्य को गुप्त रखना भी चाहता था, हसलिए किसी को सूचना भी न दी, यहां तक कि बंटी से भी न कहा-बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा।

बंटी ने पूद्धा—प्रब भोजन करने के बून कहां चले ?
'श्रभी ग्राता हूँ।'
'मत जाश्रो, मुभे डच लगता है ।'
भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला-मुमे देर न लगेगी। तू यह गंड़सा श्रपने पास रख ले।

उसने गंड़ासा निकालकर बंटी के पास रख दिया श्रोर निकला। बकरे की समस्या बेढंब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता ? इस समस्या" को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गड़ेरिए के पास कई बकरे पले थे । उसने सोचा, वहीं से एक बकरा उठा लाऊँ । देवीजी को श्रपने बलिदान से मतलब है, या इससे कि बकरा केसे श्राया श्रीर कहां से श्राया ।

मगर बस्ती के समीप पहुँचा ही था कि पुलिस के चार चोकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया भोर मुरके बांधकर थाने ले चले ।

३
बंटी भोजन पकाकर भ्रपना बनाव-fसगार करने लगी। झाज उसे झपना जीवन सफल जान पड़ता था। श्रानंद से बिली जाती थी 1 भाज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा। आ्राईना उसके पास एक पुराना म्रंधा-सा पड़ा हुम्रा था। भ्राज वह नया श्राईना लायी थी। उसके सामने बैठ कर उसने श्रपने केछ संवारे । मृंह पर उबटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता, तो उसका रंग कुछ तो निखर जाता। कल वह ग्रवइय साबुन की कई बट्टियाँ लाएगी ध्रौर रोज लगएएगी। केश गूंथकर उसने माथे पर भ्यलसी का लुभ्राब लगाया, जिसमें बाल न बिबरने पाएँ। फिर पान लगाए, चूना ज्यादा हो गया था। गलफड़ों में छाले पड़ गए; लेकिन उसने समभा, शायद पान खाने का यही मज़ा है। श्भस्विर कड़वी मिर्चं भी तो लोग मज़े से खाते हैं ! गुलाबी साड़ी पहन धोर फूलों का गजरा गले में डालकर उसने श्राईने में श्रपनी सूरत देली, तो उसके श्राबनूसी रंग पर लाली दोड़ गई। भ्राप ही भाप लज्जा से उसकी श्रांबें भुक गइं । दरिद्रता की श्राग से नारीत्व भी भर्म हो जाता है, नारीव्व की लज्जा का क्या जिक। मैले-कुनैले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है, जैसे कोई चबैने में सुगंध लगाकर खाए।

इस तरह सजकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब भब भी वह न ग्राया, तो उसका जी भुंमलाने लगा। रोज तो साँभ ही से द्वाइ पर पड़ रहते थे, ग्राज न जाने कहां जाकर बैठ रहे । शिकारी श्रपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा ग्रोर क्या चाहता है कि शिकार सामने श्राये । बंटी के सूखे हुदय में श्राज पानी पड़ते ही उसका नारीत्व श्रंकुरित हो गया। भुँमलाहट के साथ उसे fिता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठस्वस में इतना श्रनुराग कभी न था । उसे कई बार भान हुप्रा कि भोंदू श्या रहा है, वह हर बार सिरकी के श्रंदर दौड़ श्राती श्रौर श्राईने में सूरत देखती कि कुछ बिगड़ न गया हो । ऐसी धड़कन, ऐसी उलभन उसकी प्रनुभूति से बाहर थी।

बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही । ज्यों-ज्यों रात बीतती थी, उसकी रांका तीव्र होती जाती थी। भ्राज ही उसके वास्तविक जीवन का श्रारम्भ हुश्रा था श्रोर श्राज ही यह हाल !

प्रात:काल वही उठी, तो भ्रभी कुछ श्रंधेरा ही था। इस रतजगे से उसका चित्त खिन्न भौर सारी देह ग्रलसायी हुई थी। रह-रहकत भीवर से एक लहरसी उठती थी, पांसें भर-भर श्राती थीं।

सहसा किसी ने कहा-श्ररे बंटी, भोंदू रात पकड़ा गया ।
$\gamma$
बंटी थाने पहुँची तो पसीने में तर थी श्रौर दम फूल रहा था । उसे भोंदू पर दया न थी, फोष श्रा रहा था। सारा जमाना यही काम करता है श्रौर चैन की बंसी बजाता है। इन्होंने कहते-कहते हाथ भी लगाया, तो चूक गए । नहीं सहूर था, तो साफ़ कह देते, मुभ्कसे यह काम च होगा। मैं यह थोड़े ही कहती थी कि श्राग में फांद पड़ो।

उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमायी-यही तो है भोंदुग्रा की श्रौरत, इसे भी पकड़ लो।

बंटी ने हेकड़ी जतायी—हाँ-हाँ, पकड़ लो। यहां किसी से नहीं डरते । जब कोई काम ही नहीं करते, तो डरें क्यों ?

श्रफ़सर ध्रौत मातहत सभी की श्रनुरक घ्रांखें बंटी की घोर उठने लगीं। भोंदू की तरफ़ सि लोगों के दिल कुछ नर्म हो एप। उसे घूप से छाँह में बैठा

दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछ बँधे हुए थे श्रौर धूल-धूसरित काली देह पर भी जूतों श्रौर कोड़ों की रक्तमय मार साफ़ नज़र श्रा रही थी। उसने एक•बार बंटी की श्रोर देखा, मानो कह रहा था-देखना, कहीं इन लोगों के घोखे में मत श्रा जाना।

थानेदार ने डाँट बतायी-जरा इसकी दीदा-दिलोरी देखो, जैसे देवी ही तो है; मगर इस फेर में मत रहना। यहाँ तुम लोगों की नस-ऩस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगवाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी; नहीं तो सीधे से कबूल दो । सारा माल लौटा दो। इसी में खैरियत है ।

भोंदू ने बैठे-बंठे कहा-क्या कबूल दें। जो देश को लूटते हैं, उनसे तो कोई नहीं बोलता । जो बेचारे श्रपनी गाढ़ी कमाई की रोटी खाते हैं, उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी की नज़र-भेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं।

थानेदार ने कठोर स्वर से कहा-हाँ-हां, जो कुछ कोर-कसर रह गई हो, वह पूरी कर दे। किरकिरी न होने पाए। मगर इन बैठकबाज़ियों से बच नहीं सकते। भगर एकबाल न किया, तो तीन साल को जाप्रोगे। मेरा क्या बिगड़ता है ? श्ररे छोटेसिसह, जरा लाल मिर्च की धूनी तो दो छसे । कोठरी बंद करके पसेरी भर मिरचे सुलगा दो । घभी माल बरामद हुश्रा जाता है।

भोंदू ने ढिठाई से कहा-दारोगाजी, बोटी-बोटी काट डालो; लेकिन कुछ हाथ न लगेगा। तुमने मुभे रात भर पिटवाया है, मेरी एक-एक हड्डी चूर-चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो श्रब तक सिधार गया होता ! क्या तुम समभते हो, श्रादमी को रुपये-पैसे जान से भी प्यारे होते हैं ? जान ही के लिए तो श्रादमी सब तरह के कुकरम करता है। घूनी लगाकर भी देख लो ।

दारोगाजी को ग्रब विइवास ग्राया कि इस फौलाद को भुकाना मुरिकल है। भोंदू की मुखाकृति से चहीदों का-सा श्रात्मसमर्पंश भलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तालीम होने लगी, दो कान्स्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया, दो ग्रादमी मिर्चे लाने दौड़े, लेकिन दारोग़ा की युद्धनीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी, चोरी करके एकबाल कर लेना कंजड़ जाति की नीति में महान् लज्जा की बात है; लेकिन

क्या यह सचमुच मिर्च की घूनी सुलगा देंगे ? : इतना कठोर है इनका हृदय ? सालन बघारने में कभी मिर्च जल जाती है, तो छींकों श्रोर खाँसियों के मारे दम निकलने लगता है । जब नाक के पास धूनी सुलगाई जाएगी, तब तो प्राएा ही निकल जाएंगे। उसने जान पर खेलकर कहा-दारोगाजी, तुम समभते होंगे कि इन ग़रीबों की पीठ पर कोई नहीं है; लेकिन मैं कहे देती हूँ, हाकिम से रत्ती-रत्ती हाल कह दूँगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका फल बुरा होगा।

थानेदार ने मुस्कराकर कहा-तुभे क्या, वह मर जाएगा, किसी श्रोर के नीचे बैठ जाना । जो कुछ जमा-जथा लाया होगा, वह तो तेरे ही हाथ में होगी। क्यों नहीं एकबाल करके उसे छुड़ा लेती ? में वादा करता हूँ, मुकदमा न चलाऊँगा। सब माल लौटा दे। तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी ग्रौर पान श्रौर खुराबूदार-तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी साँसत हो रही है भ्रोर तू खड़ी देख रही है।

शायद बंटी की घ्रंतराहमा को यह विशवास न था कि ये लोग इतने श्रमानुषीय श्रत्याचार कर सकते हैं; लेकिन जब सचमुच धूनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीसी ज़हरीली भार फैली झ्रौर भोंदू के खांसने की श्रावारें कानों में श्रायीं, तो उसकी श्रात्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस भूठे रंग की भाँति उड़ गया। उसने दारोग़ाजी के पाँव पकड़ लिए श्रौर दीन भाव से बोली—मालिक, मुभु पर दया करो। में सब-कुछ दे दूँगी।
$y$
भोंदू ने सइंक होकर पूछा-घूनी क्यों हटाते हो ?
एक चौकीदार ने कहा-तेरी भ्रोरत ने एकबाल कर लिया ।
भोंदू की नाक, श्राँख, मुँह से पानी जारी था । सिर चक्कर खा रहा था। गले की श्रावाज़ बंद-सी हो गई थी; पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुद्टियाँ बँध गईं। बोला-₹या कहा ?
'कहा क्या, चोरी खुल गई। दारोग़ाजी माल बरामद करने गए हुए हैं। पहले ही एकबाल कर लिया होता, तो क्यों इतनी साँसत होती ।'

भोंदू ने गरजकर कहा-वह भूठ बोलती है ।
'वहाँ माल बरामद हो गया, तुम ग्रभी ग्रपनी ही गा रहे हो ।'
परम्परा की मर्यदादा के झ्रपने हाथों से भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक भुक गया । इस घोर श्रपमान के बाद श्रब उसे भ्रपना जीवन दया श्रौर घृ ला श्रौर तिरस्कार इन सभी दशाग्रों से निषिद्ध जान पड़ता था। वह श्रपने समाज में पतित हो गया था।

सहसा बंटी ग्राकर खड़ी हो गई ग्रौर कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी ज़बान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की श्राहत मर्यादा किसी श्राहत सर्प की भाँति तड़प उठी । उसने बंटो को भ्रंगारों से तपती हुई लाल श्रांखों से देखा । उन ग्राँखों में हिंसा की ग्राग जल रही थी। बंटी सिर से पाँव तंक काँप उठी। वह उलटे पाँव वहाँ से भागी। किसी देवता के ग्रन्निबाएा के समान वे दोनों श्रंगारे-सी श्राँखें उसके हृदय में चुभने लगों।

थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, श्रब कहाँ जाऊँ ? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरसकार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए भ्रपने घर जाना श्रसम्भव था। वे दोनों ग्रंगारे-सी श्राँखें उसके हृदय में चुभी जाती थीं; लेकिन कल की सौभाग्य-विभूतियों का मोह उसे डेरे की श्रोर खींचने लगा। इाराब की बोतल भ्रब भी भरी पड़ी थी। फुलोड़ियां छींके पर हांड़ी में धरी थीं। वह तीव्र लालसा, जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की श्रोर मन को चलायमान कर देतो है, उसे खींचकर हेरे की श्रोर ले चली।

दोपहर हो गया था। वह पड़ाव पर पहुँची, तो सन्नाटा छाया हुग्रा था । श्रभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का कीड़ानक्षेत्र बना हुग्रा था, बिलकुल निर्जन हो गया था। बिरादरीवालों के तिरसकार का यह सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समभ लिया। केवल उसकी सिरकी उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी । बंटी ने उसके ग्रंदर पाँव रखे, तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई, जो श्रकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन-कौन सी चीज़ समेटे। उस कुटी में उसने रो-रोकर पाँच वर्ष काटे थे; पर ग्राज उसे उससे वही ममता हो रही थी, जो किसी माता को श्रपने दुर्गु गी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो । हवा से कुछ चीर्जें इघर की उधर हो

गई थीं । उसने तुरंत उन्हें सँभालकर रखा । फुलौड़ियों की हाँड़ी छींके पर कुछ ठंढी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली भपटी थी। उसने जल्दी से हांड़ी उतारकर देखी । फुलोड़ियां ग्रहूती थीं। पानों पर जो गीला कपड़ा लपेटा था ${ }_{3}$ वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया ।

किसी के पाँव की ग्राहट पाकर उसका कलेजा घक्-से हो गया । भोंदू ग्रा रहा है। उसकी वह दोनों भ्रुंगारे-सी ग्रांर्ंें $!$ उसके रोएं खड़े हो गए ? भोंदू के क्रोष का उसे दो-एक बार अ्रनुभव हो चुका था; लेकिन उसने दिल को मज़बूत किया । क्यों मारेगा ? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल-जवाब करेंगा कि यों ही गंड़ासा चला देगा ? उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की । श्राफत से उसकी जान बचाई। मरजाद जान से प्यारी नहीं होती। भोंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी-सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा ?

उसने सिरकी के द्वार से भाँका । भोंदू न था, केवल उसका गषा चला ग्रा रहा था।

बंटी श्राज उस भ्रभागे-से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई, मानो श्रपना भाई नैहर से बतासों की पोटली लिये थका-माँदा चला भ्राता हो । उसने जाकर उसकी गर्दन सहलायी श्रौर उसके थूथन को ग्रपने मुँह से लगा लिया। वह उसे फूटी श्राँखों न भाता था; पर श्राज उससे उसे कितनी श्रात्मीयता हो गई थी। वह दोनों श्रंगारे-सी श्रांखें उसे घूर रही थीं। वह सिहर उठी ।

उसने फिर सोचा—क्या किसी तरह न छोड़ेगा ? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी । क्या तब भी न छोड़ेगा ? इन श्राँखों की वह कितनी सराहना किया करता था। उनमें श्राँसू बहते देखकर भी उसे दया न श्राएगी !

बंटी ने चुक्कड़ में शराब उंड़ेलकर पी ली श्रोर छींके से फुलौड़ियाँ उतार कर खायीं । जब उसे मरना ही है, तो साध क्यों रह जाए ? वह दोनों श्रंगारेसी श्रांखें उसके सामने चमक रही थीं। उसने दूसरा चुक्कड़ भरा श्रौर पी गई । जहरीला ठर्रा, जिसे दोपहर की गर्मी ने श्रौर भी घातक बना दिया था; देखते-देखते उसके मस्ति०क को खौलाने लगा। बोतल भाषी हो गई थी।

उसने सोचा—भोंदू कहेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी, तो वह क्या कहेगी ? कह देगी-हाँ, पी; क्यों न पीए, इसी के लिए तो यह सब-कुछ हुग्रा। वह एक

बूंद भी न छोड़ेगी। जो होना हो, हो। भोंदू उसे मार नहीं सकता। इतना निर्दंयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर धुकड़ भरा श्रोर पी गई । पांच वर्ष के वैवाहिक जीवन की भ्रतीत समृतियाँ उसकी भ्रांखों के सामने खंख गई । सैकड़ों ही बार दोनों में गृह-युद्ध हुए थे। भाज बंटी को हर बार श्रपनी ही ज्यादती? मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है, उसी के हाथों पर रख देता है। श्रपने लिए कभी एक पैसे की वम्बाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है । भोर से सांम बक वन-वन फिरा ही तो करता है ? जो काम उससे नहों होता, वह कैसे करे ?

यकायक एक कांस्टेबल ने श्राकर कहा-श्ररी बंटी, कहां है ? चल देख, भोंदुम्रा का हाल-बेहाल हो रहा है। श्रभी तक तो चुपचाप बैठा था। फिर न जाने क्या जी में श्राया कि एक पस्थर पर श्रपना सिर पटक दिया। खून बह रहा है । हम लोग दोड़कर पकड़ न लेते, तो जान ही दे दी थी ।

## $\xi$

एक महीना बीत गया था। संध्या का समय था। काली-काली घटाएँ छ्छायी भ्रौख मूसलाधार वर्षा हो रही थी! भोंदू की सिरकी श्रब भी उस निर्जन स्थान पर खड़ी थी, भोंदू खटोली पर पड़ा हुम्रा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, ग्रोर देह जैसे सूख गई थी। वह सांक श्रांसों से वर्षा की श्रोर देखता है, चाहता है उठकर बाहर देखूं; पर उठा नहीं जाता ।

बंटी सिर पर धास का एक बोभ लिये पानी में लथ-पथ भाती दिखाई दी। वही गुलाबी साड़ी है, पर वार-तार; किन्तु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद श्रौर ग्लानि के बदले श्राँखों से श्रनुराग टपक रहा है । गति में वह चपलता, श्रंगों में वह सजीवता है, जो चित की शांति का चिह्न है । भोंदू ने क्षीया स्वर में कहा-तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई, तो कोई एक घूंट पानी देनेवाला भी न रहेगा । में कहता हूँ, तू क्यों इतना मरती है। दो गट्ठे तो बेच चुकी थी। तीसरा गट्ठा लाने का काम क्या था ? यह हांडी में क्या लायी है ? बंटी ने हाँड़ी को छिपाते हुए कहा-कुछ तो नहीं है, कैसी हांड़ी ?
भोंदू ज्रोर लगाकर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छ्विपी हुई हाँड़ी खोल

दी भ्योर उसके भीतर नजर डालकर बोला—प्रभी लौटा, नहीं तो मैं हांड़ी फोड़ दूँगा।

बंटी ने घोती से पानी निचोड़ते हुए कहा-ज्जा श्राईने में सूरत देखो । घी-दूध कुछ्छ न मिलेगा, तो कैसे उठोगे ?-कि सदा खाट सेने का ही विचार है।

भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा-प्रपने लिए तो एक साड़ी नहीं लायी, कितना कहके हार गया; मेरे लिए धी ग्रीर दूष सब चाहिए ! में घी न खाऊँग।

बंटो ने मुर्कराकर कहा-इसी लिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से कामधधंघा करने लगो ध्रौर मेरे लिए साड़ी लाग्रो।

भोंदू ने मुरकराकर कहा-तो श्राज जाकर कही सेंध माँँ ?
बंटो ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा-पहले मेरा गला काट देना, तब जाना।

## सती

मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्नू कुछ भी नहीं है। फिर क्या
काराए है कि मुलिया संतुष्ट ध्रोर प्रसन्न है, श्रैर कल्बू धितित और सरांकित ? मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछ्छेगा ? कल्बू को रत्न fिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं! खासकर उसे श्रपने चनेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुराल है, स्त्र्यों को रिभाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाय, यह् उसे भ्रह्य है । वह ग्रब रात-दिन मेहनत करता है, जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो । उसे न-जाने किस पूर्व-जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है। उंस पर प्राएों को न्योष्धावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है, तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यह्ह हाल है कि जब तक वह घर नहीं श्राता, मह्छली की भाँति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं, जो मुलिया से छेड़छछाड़ करते रहते हैं; पर उस युवती की दृष्टि में कुखुप कलुम्रा संसार भर के ग्रादमियों से श्रच्छा है ।

एक दिन राजा ने कहा-भाभी, भैया तुम्हारे जोग न थे ।
मुलिया बोली—भाग में तो वह लिखे थे; तुम कैसे मिलते ?
राजा ने मन में समभा, बस श्रब मार लिया है। बोला—विधि ने यही तो भूल की।

मुलिया मुस्कराकर बोली—प्पपनी भूल तो वही सुधारेगा।
राजा निहाल हो गया ।
२

तीज के दिन कल्बू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कोई श्रचछछछी साड़ी ले, पर रुपये न थे भ्रोर बजाज ने उधार न माना

राजा भी उसी दिन ध्रपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुन्दर चुँदरी लाकर मुलिया को भेंट की ।

मुलिया ने कहा-मेरे लिए साड़ी श्रा गई्ई है ।
राजा बोला—मैंने देखी है। तभी में इसे लाया। तुम्हारे लायक नहीं है 1 भैया को किफ़ायत भी सूभती है, तो ऐसी बातों में ।

मुलिया कटाक्ष करके ब्रोली—जुम समभा क्यों नहीं देते ?
राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला—बूढ़ा तोता कहीं पढ़ता है ?

मुलिया-मुभे तो लट्ठे की साड़ी पसंद है ।
राजा—जरा यह चुँदरी पहनकर देखो, कैसी खिलती है ।
मुलिया—जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है, वह चुँदरी पहन लेने से खुच न होगा। उसे चुँदरी पसंद होती, तो वह चुँदरी लाता ।

राजा—उन्हें दिखाने का काम नहीं है।
मुलिया विस्मय से बोली—मैं क्या उनसे बिना पूच्छे ले लूँगी ?
राजा-इसमें पूछने की कौन-सी बात है ! जब वह काम पर चला जाय $\bar{i}_{i}$ पहन लेना। मैं भी देख लूंगा।

मुलिया ठट्ठा मारकर हँसती हुई बोली-यह्ह न होगा, देवरजी। कही देख लें तो मेरी सामत ही श्रा जाय। इसे तुम लिये जाश्रो ।

राजा ने भाग्रह करके कहा-इसे न लोगी भाभी, तो में ज़हर खाके सो रहूंगा 1

मुलिया ने साड़ी उठाकर भ्याले पर रख दी श्रौर बोली-श््छा लो, श्रब तो खुूा हुए।

राजा ने उंगली पकड़ी——्रभी तो भैया नहीं हैं, ज़ा पहन लो ।
मुलिया ने श्रंदर श्राकर चुँदरी पहन ली श्रोर फूल की तरह महकतीदमकती बाहर श्रायी ।

राजा ने पहुँचा पकड़ने को हाथ फैलाया । बोला-ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊँ।

मुलिया उसी विनोद-भाव से बोली-जानते हो, तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा ?

यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुग्रा कि थाली परोसकर सामने से उठा ली गई ।

३
मुलिया का मन बार-बार करता था कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी । उसने चुँदरी रख क्यों ली ? उसे भपने ऊपर फोध अ्या रहा था; लेकिन राजा को कितना दु:ख होता। क्या हुग्रा उसकी चुँदरी छन भर पहन लेने से, उसका मन तो रह गया।

लेकिन उसके प्रशांत मानस-सागर में यह एक कीट श्राकर उसे मथ रहा था । उसने क्यों चुँदरी रख ली ? क्या यह कल्लू के साथ विशवासघात नहीं है ? उसका चित्त उस विचार से विकल हो गया । उसने मन को समभाया; विशवासघात क्यों हुग्रा ? इसमें विशवासघात की क्या बात है ? कौन वह राजा से कुछ बोली ? जरा-सा हँस देने से भ्रगर किसी का दिल खुश हो जाता है, तो इसमें क्या बुराई है !

कल्लू ने पूछ्छा-प्राज रज्जू क्या करने ग्राया था ?
मुलिया की देह थर-थर काँपने लगी। बहाना कर गई-तमाखू मांगने श्राये थे।

कल्लू ने भवं सिकोड़कर कहा-उसे श्रंदर मत भ्राने दिया करो । भच्छा श्रादमी नहीं है ।

मुलिया-मैंने कह दिया, तमाखू नहीं है, तो चले गए।
कल्लू ने भ्मकी तेजस्विता के साथ कहा-क्यों भूठ बोलती है ? वह तमाखू माँगने नहीं श्राया था।

मुलिया-तो श्रौर यहाँ क्या करने श्याते ?
कल्लू—चाहे जिस काम से भाया हो, तमाखू मांगने नहीं भ्राया। वह जानता था, मेरे घर में तमाखू नहीं है। में तमाखू के लिए उसके घर गया था।

मुलिया की देह में काटो तो लहू नहीं। चेहरे का रंग उड़ गया ।
सिर भुकाकर बोली-मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं ?
श्राज तीज का रतजगा था । मुलिया पूजा का सामान कर रही थी; पर इस तरह जैसे मन में ज़रा भी उत्साह, ज़रा भी श्रद्धा नहीं है ।

उसे ऐसा मालूम हो रहा है, उसके मुस में कालिमा पुत गई है पौर श्रब वह कल्लू को घ्यांखों से गिर गई है। उसे घ्रपना जीवन निराषार-सा जान पड़ता था।

सोचने लगी-भगवान् ने मुभे यह रूप क्यों दिया! यह रूप न होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता श्रोर क्यों ग्राज मे री यह गत होती ? में काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती। तब तो मन इतना चंचल न होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो, वह रूप पर फूलं, यहॉं तो इसने मटियामेट कर दिया ।

न-जाने कब उसे भपकी घ्रा गई, तो देखती है, कल्लू मर गया है श्रौर राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री न-जाने किधर से ग्याकर उसे श्रपनी गोद में ले लेती है श्रोर कहती है-तूने कल्लू को क्यों मार डाला ? मुलिया रोकर कहती है-माता, मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है—हाँ, तूने छुरी-कटार से नहीं मारा, उस दिन तेरा तप छ्रीन हो गया श्रौर इसी से वह मर गया।

मुलिया ने चौकन्नी हो श्राँखें खोल दीं। सामने श्रांगन में कल्लू सोया हुम्रा था। वह दोड़ी हुई उसके पास गयी श्रोर उसकी छ्ञाती पर सिर रखकर फूटफूटकर रोने लगी ।

कल्लू ने घबराकर पूछा-कोन है मुलिया ? क्यों रोती है ? क्या डर लग रहा है ? में तो जाग ही रहा हूँ।

मुलिया ने सिसकते हुए कहा—मुभ्मसे श्राज एक श्रपराध हुग्रा है। उसे क्षमा कर दो।

कल्लू उठ बैठा-क्या बात है ! कहो तो, रोवी क्यों हो ?
मुलिया-राजा तमाखू मांगने नहीं श्राया था। मैंने तुमसे भूठ कहा था।
कल्लू हँँसकर बोला-वह तो पहले ही समभ गया था।
मुलिया-वह मेरे लिए एक चुँदरी लाया था ।
'तुमने लौटा दी ?'
मुलिया कांपती हुई बोली—मनंने ले ली। कहते थे, में ज़हर-माहुर खा लूंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा श्रोर बोला-तो रूप मेरे बस का नहीं है। दैव ने कुरूप बना दिया, तो सुन्दर कैसे बन जाऊँ ?

कल्लू ने घगर मुलिया को खोलते हुए तेल में डाल दिया होता, तो भी उसे इतनी पीड़ा न होती ।

## $\gamma$

कल्लू उस दिन से कुछ खोया-खोया-सा रहने लगा। जीवन में न वह उत्साह रहा, न वह श्रानंद। हँसना-बोलना भूल-सा गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विशवासघात किया था, उससे कहीं ज्यादा उसने समभ लिया। श्रोर यह भ्रम उसके हृदय में केकड़े के समान चिमट गया। वह घर श्रब उसके लिए केवल लेटने-बैठने का स्थान था श्रीर मुलिया केवल भोजन बना देनेवाली मशीन । भानंद के लिए वह कभी-कभी ताड़ीखाने चला जाता था या चरस के दम लगाता।

मुलिया उसकी दशा देख-देख श्रंदर ही प्रंदर कुढ़ती थी। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा ग्रोर मन लगाकर करती। उसे प्रसम्न करने के लिए बार-बार प्रयत्न करती; पर वह जितना ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी, उतना ही यह उससे विचलता था, जैसे कोई कटिये में फँसी हुई मछ्छली हो। कुराल यह था कि राजा जिस भँगरेज के यहाँ खानसामा था, उसका तबादला हो गया श्रौर राजा उसके साथ चला गया था, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का जरूर खून हो जाता । इस तरह साल भर बीत गया ।

एक दिन कल्लू रात को घर लोटा, तो उसे ज्वर था । दूसरे दिन उसकी देह्ह में दाने निकल झ्राये । मुलिया ने समभा, माता है। मान-मनोती करने लगी; मगर चार-पाँच दिन में ही दाने बढ़कर प्राबाले पड़ गए ,प्रोर मालूम हुप्रा कि यह्ट माता नहीं हैं, उपदंशा है। कल्लू के कलुषित भोग-विलास का यह्ट फल था।

रोग हतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि भाबालों में मवाद पड़ गया श्रोर उनमें से ऐसी दुगंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था, वह मुलिया करती थी; पर कोई लाभ न होषा था श्रोर कल्बू की दशा दिन-दिन बिगड़ती जाती थी। उपचार की कसर व्ह ग्रबला श्रपनी स्नेहमयी सेवा से पूरी करती थी। उस पष गृहल्थी चलाने के निप

श्रब मेहनत-मजद्रूरी भी करनी पड़ती थी। कल्बू तो श्रपने किए का फल भोग रहा था। मुलिया श्रपने कर्तंव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। श्रगर कुछ संतोष था, तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे श्रब विशवास होने लगा था कि मुलिया श्रब भी उसी की है। वह ग्रगर किसी तरह ग्रच्छा हो जाता, तो फिर उसे दिल में छिपाकर रखता श्रौर उसकी पूजा करता।

प्रात:काल था। मुलिया ने कल्बू का हाथ-मुंह धुलाकर दवा पिलायी श्रौर खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्बू ने श्रांसू-भरी श्राँखों से देखकर कहामुलिया, मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुभे मिल गई। तेरी जगह ग्रगर मुभे दुनिया का राज मिले, तो भी न लूं ।

मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया घ्रैर बोली - इस तरह की बातें करोगे, तो मैं रोने लगूंगी। मेरे धन्य भाग कि तुम-जैसा स्वामी मिला।

यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिये ज्रौर लिपट गई। किर बोली-भगवान् ने मुभे मेरे पापों का दंड दिया है ।

कल्लू ने उत्सुकता से पूछा—संच कह दो मूला, राजा प्रोर तुममें क्या मामला था ?

मुलिया ने विस्मित होकर कहा-मेरे घ्रीर उसके बीच कोई भ्रौर मामला हुग्रा हो, तो भगवान् मेरी दुर्गति करें। उसने मुभे चुंदरी दी थी। वह्. मैंने ले ली थी। फिर मैंने उसे ग्राग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली।

कल्लू ने ठंठी सांस खींचकर कहा-मैंने कुछ घ्रौर ही समभ रखा था। न जाने मेरी मति कहाँ हर गई थी। तुन्हें पाप लगाकर में पाप में फंस गया श्रौर उसका फल भोग रहा हूँ।

उसने रो-रोकर श्रवने दुष्कृत्यों का परदा खोलना शुरू किया भौर मुलिया ग्रांब की लड़ियाँ बहाकर सुनने लगी। भगर पति की चिता न होती, तो उसने बिष खा लिया होता ।
$y$
कई महीने के बाद राजा छुट्टी लेकर घर ग्राया मोर कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना, तों दिल में लुखा हुग्रा; तीमारदारी के बहाने से कल्लू के बर

ग्राने-जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता। लेकिन वह दिन में दो-चार बार पहुँच ही जाता।

एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर श्राकर कहा—भाभी, क्यां श्रब भी मुभु पर दया न करोगी? कितनी बेरहम हो तुम ! के दिन से तुम्हें खोज रहा हूं, पर तुम मुभसे भागती फिरती हो। भैया श्रब भ्भच्छे न होंगे। इन्हें गर्मी हो गई है। इनके साथ क्यों ग्रवनी जिदगी खराब कर रही हो ? तुम्हारी फूल-सी देह सूख गई है। मेरे साथ चलो, कुछ ज़िदगी की बहार उड़ाएँ। यह जवानी बहुत दिन न रहेगी। यह देलो, तुम्हारे लिए एक करनफूल लाया हूँ, ज़रा पहनकर मुभे दिखा दो।

उसने करनफूल मुलिया की श्रोर बढ़ा दिया। मुलिया ने उसकी श्रोर देखा भी नहीं। चून्हे की श्रोर ताकती हुई बोली-लाला, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुभे मत छेड़ो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लायी हुई है। तुम्हीं मेरे शत्रु हो। फिर भी तुम्हें लाज नहीं भ्राती। कहते हो, भैया श्रब किस काम के हैं। मुभे तो भ्रब वह पहले से कहीं ज्यादा भ्रच्छे लगते हैं। जब मैं न होती, तो वह दूसरी सगाई कर लाते, ग्रपने हाथों ठोक खाते । ग्राज मैं ही उनका ग्राधार हूँ । वह मेरे सहारे जीते हैं। भ्रगर मैं इस संकट में उनके साथ दग़ा कहँ, तो मुभसे बढ़कर प्रधम कौन होगा, जब कि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारखा भी मैं ही हूं।

राजा ने हंसकर कहा-यह तो वही हुग्रा, जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा, मुभे तो सूखी ही भ्षच्छी लगती है !

मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ग्रोर सजोत नेत्रों से ताकते हुए कहातुम उनकी १ैरों की घूल के बराबर नहीं हो लाला, क्या कहते हो तुम ! उजले कपड़े श्रौर चिकने मुखड़े से कोई श्रादमी सुन्दर नहीं होता। मेरी श्रांबों में तो उनके बराबर कोई दिसाई नहीं देता।

कल्लू ने पुकारा-मूला, थोड़ा पानी दे।
मुलिया पानी लेकर दोड़ी। चलते-चलते करनफूल को ऐसा ठुकराया कि भ्रांगन में जा गिरा । राजा ने जब्दी से करनफूल उठा लिया भौर कोष से भरा हुग्रा चल द्रिया ।

## $\varepsilon$

रोग दिन पर दिन बढ़ता गया । ठिकाने से दवा-दाहू होती, तो शायद शच्छा हो जाता, मगर श्रकेली मुलिया क्या-क्या करती ? दरिद्रता में बीमारी कोढ़ का खाज है ।

श्राखिर एक दिन परवाना श्रा पहुँचा । मुलिया घर का काम-धंधा करके भ्रायी, तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबराकर बोली-कैसा जी है तुम्हारा ?

कल्लू ने सजल श्रोर दीनता-भरी श्रांखों से देखा घौर हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया । यही ध्रंतिम बिदाई थी।

मुलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी ध्योर उन्माद की दशा में उसके श्राहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान घष्द निकलने लगे-तुमसे छतना भी न देखा गया, भगवन् ! उस पर न्यायी ग्रोर दयालु कहलाते हो ! इसी लिए तुमने जन्म दिया ? यही खेल खेलने के लिए! हाय नाथ! तुम तो इतने निष्ठुर न थे ! मुभे श्रकेली छोड़कर चले जा रहे हो ! हाय ! श्रब कौन मूला कहकर पुकारेगा ! ग्रब किसके लिए कुएँ से पानी खींचूंगी ! किसे बैठाकर खिलाऊंगी, पंबा डुलाऊँगी! सब सुख हर लिया, तो मुभे भी क्यों नहीं उठा लेते!

सारा गाँव जमा हो गया। सभी समभा रहे घे । मुलिया को धैर्य न होता था। यह्ट सब मेरे कारएा हुग्रा, यह बात उसे नहीं भूलती। हाय ! उसे भगवान् ने सामर्थ्य दिया होता, तो श्राज उसका सिरताज यों उठ जाता ?

घाव की दाह-फ्किया की तैयारियाँ होने लगीं ।
ט -
कल्लू को मरे छ: महीने हो गए। मुलिया भ्भपना कमाती है, साती है श्रोए श्रपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम-घंघे से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, रात को एकांत में ही रो लिया करती है ।

इधर राजा की स्त्री मर गई; मगर दो-चार दिन के बाद वह फिर छ्षैला बना घूमने लगा। प्रोर भी छूटा साँड़ हो गया। पहले स्ती से भगड़ा हो जाने का कुछ्ध डर था। श्रब वह भी न रहा। घ्यब की नोकरी पर से लौटा; तो सीषा

मुलिया के घर पहुँचा। श्रोर इधर-उधर की बातें करने के बाद बोला—भाभी, श्रब तो मेरी श्रभिलाषा पूरी करोगी या घभी श्रोर कुछ बाक़ी है ? श्रब तो भैया भी नहीं रहे । इधर मेरी घरवाली भी सिधारी! मैंने तो उसका ग़म भुला दिया। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी ?

मुलिया ने घृया से उसकी घ्रोर देखकर कहा ——भैया नहीं रहे, तो क्या हुम्रा; भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत तो दिल में है, उनकी बातें तो कानों में हैं । तुम्हारे लिए श्रौर दुनिया के लिए वह नहों हैं, मेरे लिए वह श्रब भी वैसे ही जीते-जागते हैं। मैं भ्रब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का श्रंतर था । श्रब तो वह मुभसे झ्रोर भी नगीच हो गए हैं। श्रोर ज्यों-ज्यों दिन बीतेंगे श्रोर भी नगीच होते जाएंगे। भरे-पूरे घर में दाने की कौन क़दर करता है ? जब घर खाली हो जाता है, तब मालूम होता है कि दाना क्या है ! पैसेवाले पैसे की क़दर क्या जानें ? पैसे की क़दर तब होती है, जब हाथ खाली हो जाता है। तब श्रादमी एक-एक कौड़ी दाँत से पकड़ता है । तुम्हें भगवान् ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो, सोहबत क्या है ? घरवाली को मरे श्रभी छः महीने भी नहीं हुए श्रोर तुम साँड़ बन बैंे। तुम मर गए होते, तो इसी तरह वह भी ग्रब तक किसी के पास चली गयी होती ? मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती, तो मेरा सिरताज 'जन्म' भर मेरे नाम को रोया करता । ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियाँ उन पर प्राएा देती हैं। तुम-जँसे सोहदों के भाग में चाटना लिखा है, चाटो; मगर खबरदार, श्याज से मेरे घर पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ घोम्रोगे। बस, निकल जाश्रो।

उसके मुख पर ऐसा तेज, स्वर में इतनो कटुता थी कि राजा को जबान खोलने का भी साहस न हुग्रा । चुपके से निकल भागा।

## मृतक-भोज

सेठ रामनाथ ने रोग-झा्या पर पड़े-पड़े निराशापूरां दृषिट से घ्रपनी स्त्री सुझीला की श्रोर देखकर कहा—में बड़ा ग्रभागा हूँ, शीला। मेरे साथ तुव्हें सदैव ही दुःख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था, तो दिन-रात गृहस्थी के घंधों श्रौर बच्चों के लिए मरती रहती थी। जब ज़रा कुछ सँभला ग्रोर तुम्हारे श्राराम करने के दिन श्राये, तो यों छोड़े चला जा रहा हूँ। श्राज तक ःमुभे श्राशा थी; पर भ्राज वह ग्राशा टूट गई । देखो शीला, रोग्रो मत । संसार में समी मरते हें, कोई दो साल घ्रागे, कोई दो साल पीछ । ग्रब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपये नहीं छोड़े; लेकिन जो कुछ है, उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा $\cdots$ यह राजा क्यों रो रहा है ?

सुइीला ने श्राँसू पोंच्छकर कहा-ज़िद्दी हो गया है श्रोर क्या । भाज सबेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूंगा $1 \%$ रु० से कम में ग्राएगी मोटर ?

सेठजी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले-तो मंगा दो न एक । बेचारा कब से रो रहा है। क्या-क्या ग्ररमान् दिल में थे। सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़ियाँ भी मंगा दो । दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राखों से भी प्रिय समभा, वह अंत को डाक्टरों ने खाया । बच्चे: मुभे क्या याद करेंगे कि बाप था। ग्रभागे बाप ने तो धन को लड़के-लड़की से त्रिय समभा। कभी वैसे की चीज़ भी लाकर नहीं दी ।

श्रंतिम समय जब संसार की प्रसारता कठोर सत्य बनकर श्रांखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जो कुछ न किया, उसका खेद श्रौर जो कुछ किया, उस पर पइचात्ताप, मन को उदार श्रोर निष्कपट बना देता है।

सुशीला ने राजा को बुलाया श्रोर उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मातृस्नेह; जो पति की कृपएाता से भीतर ही भीतर तड़पकर रह जाता था, इस समय जैसे खोल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपये कहाँ थे ?

सेठजी ने पूछा——ोटर लोगे बेटा, श्रपनी अ्यम्मां से रुपये लेकर भैया के साथ चले जाग्रो । खूबं श्रच्छी मोटर लाना ।

राजा ने माता के ग्राँसू ग्रोर पिता का यह स्नेह देखा, तो उसका बालहठ जैसे पिघल गया। बोला-श्रभी नहीं लूंगा।

सेठजी ने पूछा-₹यों ?
‘जब ग्राप ग्रच्छे हो जाएँगे तब लूँगा ।'
सेठजी फूट-फूटकर रोने लगे।
तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांते हो गया।
धनी के जीने से दु:ख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उसके मरने से दु:ख थोड़ों को होता है. सुख बहुतों को । महाब्राह्मएों की मंडली अ्रलग सुखी है, पंडितजी ग्रलग खुश हैं, ग्रैर शायद बिरादरी के लोग भी प्रसत्न हैं; इसलिए कि एक बराबर का ग्रादमी कम हुग्रा। दिल से एक काँटा दूर हुमा। घ्रौर पट्टोदारों का तो पूछना ही क्या ? श्रब वह पुरानो कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा ग्रवसर बहुत दिनों के बाद मिला है ।

ग्राज पाँचवाँ दिन है । वह विशाल भवन सूना पड़ा है । लड़के नःरोते हैं, न हँसते हैं। मनन मारे माँ के पास बैंे हैं श्रौर विधवा भविष्य की श्रपार fिंताग्रों के भार से दबी हुई निर्जीव-सी पड़ी है। घर में जो रुपये बच रहे थे; वे दाह-क्रिया की भेंट हो गए आर ग्रभी सारे संसकार बक़ी पड़े हैं। भगवान्, कैसे बेड़ा पार लगेगा।

किसी ने द्वार पर ग्रावाज़ दी । महरी ने ग्राकर सेंठ धनीराम के श्राने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुरीला का मन भी एक क्षरां के लिए हरा हो गया 1 सेठ धनोरामः बिरादरी के सरपंच थे । ग्रबलाः का क्षुछब हृदय सेठजी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। श्राखिर बिरादरी के मुखिया हैं। ये लोग श्रनाथों की खोज-खबर न लें, तो कौन ले। घन्य हैं ये पुण्यात्मा लोग, जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं !

यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में भ्राकर खड़ी हो गईं। देखा तो धनीरामजी के ग्रतिरिक्त ग्रौर भी कई सज्जन खड़े हैं।

घनीराम बोले-बहूजी, भाई रामनाथ की घ्रकाल-मृत्यु से हम लोगों को जो दु:ख हुग्रा है, वह हमारा दिल ही जानता है 1 घ्रभी उनकी उप्र ही क्या थी; लेकिन भगवत की इच्छा । श्रब तो हमारा यही घर्म है कि ईछवर पर भरोसा रखें भ्रोर प्रागे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की श्राबरू भी बनी रहे प्रोर भाईजी की श्रात्मा संतुष्ट भी हो ।

कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा-मर्यादा बड़ी चीज है। उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन कमली के बाहर पाँव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपये हैं तेरे पास, बहू ? क्या कहा, कुछ नहीं ?

सुइीला—घर में रुपये कहां हैं, सेठजी ! जो घोड़े-बहुत थे, वह बीमारी में उठ गए।

धनीराम 一तो यह नई समस्या खड़ी हुई । ऐसी दछा में हमें क्या करना चाहिए, कुबेरदासजी?

कुबेरदास-जैसे हो, भोज तो करना ही पड़ेगा। हां, पपनी सामर्थ्य देख कर काम करना चाहिए। में कर्जा लेने को न कहूंगा। हाँ, घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके, उसमें हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तंव्य है । श्रब तो वह फिर कभी न भ्याएगा, उससे सदैष के लिए नाता टूट रहा है। इसलिए सब-कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ज्राह्मयां को तो देना ही पड़ेगा कि मर्यादा का निर्बाह हो।

धनीराम—तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बहूजी ? दो-चार हजार भी नहीं !

सुरीला—म में ग्रापसे सत्य कहती हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय भूठ बोलूंगी?

घनीराम ने कुबेरदास की झ्रोर घर्घ-श्रविशवास से देखकर कहा-तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा।

कुबेरदास-इसऐ सिवा श्रोर क्या हो सकता है ? नाक कटाना तो भच्छा नहीं। रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तन्म थे। यही इस समय एक उपाय है। २० हजार मेरे भाते हैं। सूद-बट्टा लगाकर कोई २४ हजार मेरे हो जाएँगे। बाकी भोज में खर्च हो जाएगा । भ्रगर कुछ बच रहा, तो बाल-बच्चों के

काम पा जाएगा।
घनीराम—प्रापके यहाँ कितने पर बंधक रखा था ?
कुबेर०-२० हजार पर । रुपये सैकड़े सूद।
धनी०-मेंने तो कुछ कम सुना है।
कुबेर०-उसका तो रेहननामा रखा है। जबानी बातचीत थोड़े ही है। मैं दो-चार हजार के लिए भूठ नहीं बोलूंगा।

धनी०-नहीं-नहीं, यह में कब कहता हूँ। तो तूने सुन लिया, बाई ! पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए।

सुझीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय श्रा पहुँचा । यह श्रंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोल उठा-किस लिए मकान बेच दिया जाए ? बिरादरी के भोज के लिए ? बिरादरी तो खा-पीकर राह लेगी, हन भनाथों की रक्षा कसे होगी ? इनके भविष्य के लिए भी कुछ सोचना चाहिए।

धनीराम ने कोप-भरी ग्राँखों से देखकर कहा-प्रापको इन मामलों में टांग घ्रड़ाने का कोई भ्रधिकार नहीं । केवल भविष्य की fिता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है। ग्रापका क्या बिगड़ेगा ? हैंसी तो हमारी होगी। संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं । मर्यादा के लिए प्राएा तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही नहीं रही, तो क्या रहा ? ग्रगर हमारी सलाह पूछोगे, तो हम यही कहेंगे। श्रागे बाई का श्भखत्यार है, जैसा चाहे करें; पर हमसे कोई. सरोकार न रहेगा। चलिए कुबेरदासजी, चलें।

सुघीला ने भयभीत होकर कहा-भैया की बातों का विचार न कीजिए, हनकी तो यह श्रादत है । मैंने तो ग्रापकी बात नहीं टाली, श्राप मेरे बड़े हैं । घर का हाल ग्रापको मालूम है । में भपने स्वामी की ग्राॅ्मा को दुखी करना नहीं चाहती; लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएँगे, तो क्या उनकी श्रारमा दुखी न होगी ? बेटी का ब्याह करना ही है। लड़के को पढ़ाना-लिखाना है ही । क्राह्याों को खिला दीजिए; लेकिन बिरादरी करने की मुभममें सामर्थ नहीं है।

दोनों महानुभावों को जसे थप्पड़ लगा-दत्तना बड़ा श्रधर्म ! भला, ऐसी ज्ञात भी जबाम से निकाली जाती है। पंच लोग श्रपने मुँह कालिख न लगने देंगे ।

दुनिया विधवा को न हैंसेगी, हैँसी होगी पंचों की। यह् जगहँसाई वे कैसे सह सकते हैं । ऐसे घर के द्वार पर भांकना भी पाप है ।

सुरीला रोकर बोली—में ग्रनाय हैं, नादान हूँ, मुभ पर कोध न कीजिए। अ्राप लोग ही मुभे छोड़ देंगे, तो मेरा कसे निर्वाह होगा ?

इतने में दो महाबाय भ्रौर श्रा बिराजे। एक बहुत मोटे प्रोर दूसरें बहुत दुबले। नाम भी गुयों के श्रनुसार ही—भीमचंद भ्रौर दुर्बलदास। धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समभा दी। दुबंलदास ने सहृदयता से कहा - तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपये दे दें। जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा, तो रुपये मिल जाएंगे। भ्रगर न भी मिलें, तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं ।

संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा-इतनी दया प्राप करंगे, तो क्या पूछता ।
कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले-तुम तो बे-सिर-पेर की बातें करने लगे, दुर्वलदासजी ! इस बसत के बाज़ार में किसके पास फालतू रुपये रखे हुए हैं ?

भीमचंद—सो तो ठीक है, बाज़ार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं; पर निबाह तो करना चाहिए।

कुबेरदास प्रकड़ गए। वह सुरीला के मकान पर दाँत लगाए हुए थें । ऐसी बातों से उनके स्वाथं में बाधा पड़ती थी। वह प्रपने रपये भ्रब वसूल करके छोड़ेगे । प्रोरतों के भमेले में नहीं पड़ेंगे।

भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया; लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तंव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना. है।

सुरोला ने दुर्बँलदास में सहृद्यता का ग्राभास देखा। उनकी श्रोर दीन नेत्रों से देखकर बोली-मैं ग्राप लोगों से बाहर थोड़े ही हूं। ग्राप लोग मालिक हैं, जैसा उचित सममें, वैसा करें ।

दुर्बलदास—तेरे पास कुछ थोड़े-बहुत गहने तो होंगे, बाई ?
‘हाँ, गहने हैं । श्राधे तो बोमारी में बिक गए, श्राधे बचे हैं ' ' सुझीला जे सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए; पर यह तो मुरिकल से तीन हज़ार में उठँगे ।

दुर्बललदास ने पोटली को हाथ में तौलकर कहा-तीन हजार को कैसे जाएँगे। मैं साढ़े तीन हज़ार दिला दूँगा।

भीभचंद ने फिर पोटली को तोलकर कहा—मेरी बोली चार हज़ार की है। कुबेरदास को मकान की बिकी का प्रश्न छेड़ने का ग्रवसर फिर मिलाचार हज़ार ही में क्या हुश्रा जाता है। बिरादरी का भोज है या दोष मिटानए है। बिरादरी में कम से कम दस हज़ार का खरचा है। मकान तो निकालना ही पड़ेगा।

संतलाल ने ग्रोठ चबाकर कहा—में कहता हूँ, श्राप लोग क्या इतने निर्दयी हैं ! श्राप लोगों को ग्रनाथ बालकों पर भी द्या नहीं अ्राती ? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे ?

लेकिन संतलाल की फ रयाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत ग्रब नहीं टाली जा सकती थी। बाज़ार मंदा है। ३० हजार से बेसी नहीं मिल सकते, ₹थ हज़ार तो कुबेरदास के हैं। पांच हज़ार बचेंगे। चार हज़ार गहनों से ग्रा जाएँगे । इस तरह $\varepsilon$ हजारा में बड़ी किफायत से ब्रह्म-भोज प्रौर बिरादरी-भोज दोनों निबटा दिए जाएंगे।

सुरीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा -पंचो, मेरे बच्चों का मुंह देखिए। मेरे घर में जो कुछ है, वह श्राप सब ले लीजिए; लेकिन मकान छोड़ दीजिए-मुभे कहीं ठिकाना न मिलेगा। में ग्रापके पैरों पड़ती हूँ, मकान इस समय न बेचें।

इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े। उन्हें ग्रनाथों से कोई दुरमनी नहीं थी; कितु बिरादरी का भोज झ्रोर किस तरह किया जाए ? ग्रगर विधवा कम से कम पाँच हज्ञार का जोगाड़ घ्रौर कर दे, तो मकान बच सकता हैं, पर जब वह ऐसा नहीं कर सकती, तो मकान बेचने के सिवा श्रीर तो कोई उपाय नहीं।

कुबेरदास ने घ्रंत में कहा-देखो बाई, बाजार की दशा इस समय खराब है। रूपये किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल-बच्चों के भाग में लिखा होगा, तो भगवान् ग्रौर किसी हीले से देगा। हीले रोजी, बहाने मौत। बालबन्चों की चिता मत कर। भगवान् जिसको जन्म देते है, उसकी जीविका की

जुगत पहले ही से कर देते हैं। हम तुभे समभाकर हार गए। श्रगर तू भब भी अ्रपना हठ न छोड़ेगी, तो हम बात भी न पूछंगे। फिर यहाँ तेरारा रहना मुरिकल हो जाएगा। घहरवाले तेरे पीछे पड़ जाएँगे।

विधवा सुरीला श्रब ग्रोर क्या करती ? पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी ? पानी में रहकर मगर से कोन बैर कर सकता है ? घर में जाने के लिए उठी, पर वहीं मून्चिछत होकर गिर पड़ी। श्रभी तक भ्राशा संभाले हुई थी। बच्चों के पालन-पोषया में वह प्रपना वैघव्य भूल सकती थी; पर भ्रब तो भ्धंबकार था, चारों श्रोर।

३
सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा श्रधिकार था। मिश्रों का श्रधिकार न हो तो किसका हो ? स्र्री कोन होती है ? जब वह इतनी मोटी-सी बात नहीं समभती कि बिरादरी करना घ्रोर धूम-धाम से दिल बोलकर करना लाजिमी बात है, तो उससे घ्रोर कुछ कहना व्यर्थ है । गहने कोन खरीदे ? भीमचंद चार हजार दाम लगा चुके थे; लेकिन घ्रब उन्हें मालूम हुग्रा कि उनसे भूल हुई थी। दुर्बलदास ने तोन हज़ार लगएए थे। इसलिए सोदा उन्हों के हाथ हुपा। इस बात पर दुर्बलदास घ्रोर भीमचंद में तकरार भी हो गई; लेकिन भीमचंद को मूंह की खानी पड़ी। न्याय दुर्बल के पक्ष में था।

घनीराम ने कटाक्ष किया-देखो दुर्बलदास, माल वो ले जाते हो; पर तीन हजार से बेसी का है। में नीति की हृत्या नहीं होने दूंगा।

कुबेरदास बोले-श्रजी, तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया । एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी।

इस पर चारों महानुभाव हंसे । इस काम से फुरसत पाकर भ्रब मकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास ३० हबार देने पर तैयार थे; पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइघ क्योंकर रखी जाए। एक दलाल बुलाया गया। नाटा-सा प्रादमी था, पोपला मुंह, कोई $७ ०$ की भ्रवस्था। नाम था चोबेलाल।

कुवेरदास ने कहा-चोलेलालजी से हमारी तीन साल की दोस्ती है। प्रादमी क्या रत्न हैं ।

## मृतक-भोज

भीमचंद-देखो चोबेलाल, हमें यह मकान बेचना है। इसके लिए कोई श्रच्छा य्राहक लाश्रो। तुम्हारी दलाली पक्री।

कुबेरदास—बाज़ार का हाल श्रच्छा नहीं हैं; लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल-ब्चच्चों को टोटा न हो। (चोलेलाल के कान में) बीस से ग्रागे न जाना ।

भीमचंद—देखिए कुबेरदास, यह श्रच्छी बात नहीं है ।
कुबेरदास—तो में क्या कर रहा हूँ ! मैं तो यही कह रहा था कि भच्छा दाम लगवाना।

चोबेलाल-प्राप लोगों को मुभसे यह कहने की जहरूत नहीं । मैं श्रपना धर्म समभता हूं। रामनाथजी मेरे भी मित्र थे। नुभे यह भी माबूम है कि इस मकान के बनवाने में एक लाख से कम एक पाई भी नहीं लगे; लेकिन बाज़ार का हाल क्या भाप लोगों से छिपा है ? इस समय इसके २थ हज़ार से बेसी नहीं मिल सकते । सुभीते से कोई ग्राहक मिल जाय, तो दस-पाँच हज़ार ध्रोर मिल जाएंगे; लेकिन इस समय तो २प हज़ार भी मुरिकल से मिलंगे। लो दही ध्रोर लाव दही की बात है ।

धनीराम-२ऐ हज़ार् तो बहुत कम हैं भाई, भ्योर न सही ३० हज़ार तो करा दो ।

चोलेलाल—३० क्या में $४ ०$ करा दूँ, पर कोई याहक तो मिले । पाप लोग कहते हैं, तो मैं ३० हज़ार की बातचीत कलँगा।

घनीराम—जब तीस हज़ार में ही देना है तो कुवेरदासजी ही क्यों न ले लें । इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए ?

कुबेरदास-प्राप सब लोगों की राय हो, तो ऐसा ही कर लिया जाए।
धनीराम ने ‘हॉं, हाँ’ कहकर हामी भरी। भीमचंद मन में ऍँठकर रह गए। यह सौदा भी पकका हो गया। भ्राज ही बकील ने बैनामा लिसा । तुरन्व रजिस्ट्री भी हो गई । सुशीला के सामने बैनामा लाया गया, तो उसने एक ठंढी सौस ली ध्रोर सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। भ्रब उसे उसके सिवा प्रोर कहीं घरा नहीं है। बेवफ़ा मित्र की भौंति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दितों में उसका साथ छोड़ रहा है ।

पंच लोग सुरोला के ग्रांगन में बैठ, बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं श्रौर श्रनाथा विधवा ऊपर भरोखे पर बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुका तैयार हुग्रा, उधर विधवा की ग्राँखों से ग्राँसू की बूंदें निकलकर खक्े पर गिर पड़ीं।

धनीराम ने ऊपर देखकर कहा—पानी का छींटा कह्ँाँ से श्राया ?
संतलाल—बाई बंठी रो रही है । उसने रुक्े पर ग्रपने रफ्क के ग्राँसुग्रों की मुहर लगा दी है।

धनीराम-(ऊँचे स्वर में) ग्ररे, तो तू रो क्यों रही है, बाई ? यह रोने का समय नहीं है, तुभे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में ग्राज यह शुभ-कार्य करने के लिए जमा हैं। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोगविलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तू दु:ख मानती है ?

बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर तीन-चार दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम की ग्राढ़त से श्राया। मैदा-चीनी की ग्राढ़त भी उन्हीं की थी। पाँचवें दिन प्रातःकाल ब्रह्मभोज हुग्रा। संध्या-समय बिरादरी की ज्योनार। सुरीला के द्वार पर बन्चियों ग्रोर मोटरों की कतारें खड़ी थीं। भीतर मेहमानों की पंगतें थीं। अ्राँगन, बैठक, दालान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचेऊपर मेहमानों से भरा हुग्रा था । लोग भोजन करते थे ग्रौर पंचों को सराहते थे ।
'खर्च तो सभी करते हैं; पर इंतज़ाम का सलीक़ा चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में ग्राते हैं ।'
'सेठ चन्पाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथजी का ही हुग्रा है ।'
'ग्रमृतियाँ कैसी कुरकुरी हैं !’
'रसगुल्ले मेवों से भरे हैं।'
'सारा श्रेय पंचों को है।'
धनीराम ने नम्रता से कहा-प्राप भाइयों की दया है, जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था। हम न करते तो कौन करता ? चार दिन से सोना नसीब नहीं हुग्रा ।
'श्राप धन्य हैं ! मित्र हों तो ऐसे हों ।'
'क्या बात है ! श्रापने रामनाथजी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना-खिलाना देखती है। रोकड़ देखने नहीं ग्राती ।'

मेहमान लोग बखान-बखानकर तर माल उड़ा रहे थे ग्रोर उधर कोठरी में बैठी हुई सुइीला सोच रही थी-संसार में ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं। सारा संसार स्वार्थमय हो गया है ? सब पेटों पर हाथ फेर-फेरकर भोजन कर रहे हैं। कोई इतना भी नहीं पूछता कि ग्रनाथों के लिए भी कुछ बचा या नहीं।

एक महीना गुज़र गया। सुशीला को एक-एक पैसे की तंगी हो रहीं थी। नक़द था ही नहीं, गहने निकल गए थे। ग्रब थोड़े से बरतन बच रहे थे । उधर छोटे-छोटे बहुत से बिल चुकाने थे । कुछ रुपये डाक्टर के, कुछ दरजी के, कुछ बनियों के । सुशीला को यह रकमें घर का बचा-खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ीं। श्रोर महीना पूरा होते-होते उसके पास कुछ न बचा । बेचारा संतलाल एक दूकान पर मुनीम था। कभी-कभी वह श्राकर एकाध रुपया दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुग्रा था। लड़के ग्रवस्था को समभते थे । माँ को छड़ते न थे; पर मकान के सामने से कोई खोंचेवाला निकल जाता ग्रौर वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाइयां खाते देखते, तो उनके मुँह में चाहे पानी न श्राए, भ्याँखों में श्रवरय भर जाता था । ऐसी ललचायी ग्राँखों से ताकते थे कि दया घ्राती थी। वह बच्चे, जो थोड़े दिन पहले मेवे-मिठाई की श्रोर ताकते न थे, श्रब एक-एक वैसे की चीज को तरसते थे। वही सजजन, जिन्होंने बिरादरी को भोजन करवाया था, श्रब घर के सामने से निकल जाते; पर कोई भांकता न था।

शाम हो गई थी। सुरीला चूल्हा जलाए रोटियाँ सेंक रही थी भ्योर दोनों बालकःचूल्हे के पास रोटियों को क्षुधित नेन्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे ऐले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतज़ार था। लड़की गयारह साल को थी, लड़का श्राठ साल का ।

मोहन श्रधीर होकर बोला -श्रम्मां, मुभे सूखी रोटियाँ ही दे दो । वड़ी भूख लगी है।

सुघीला-प्रभी दाल कच्ची है भैया ।

रेवती-मेरे पास एक पैसा है। मैं उसका दही लिये भाती हूं।
सुसोला—तूने थैसा कहां पाया ?
रेवती-मुभे कल झ्मपनी गुड़ियों की पेटारी में मिल गया था।
सुशीला-लेकिन जल्द घ्राइयो ।
रेवती दोड़कर बाहर गयी भ्रोर थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरान्ता दही ले भायी। मां ने रोटी सेंककर दे दी। मोहन दही से खाने लगा। प्राम लड़कों की भांति वह भो स्वार्थी था। बहन से पूछा भी नहीं।

सुसीला ने कड़ी श्रांबों से देखकर कहा-बहन को भी दे दे। भ्रकेला ही खा जाएगा ।

मोहन लन्जित हो गया। उसकी प्रांबें उबडबा श्रायों।
रेवती बोली—नहीं श्रम्मां, मिला ही कितना है। तुम साश्रो मोहन; तुम्हें जल्दी ही नींद भ्राती है। मैं तो दाल पक जाएगी, तो खाऊंगी।

उसी वक्त दो घ्रादमियों ने भ्रावाज़ दी । रेवती ने बाहर भाकर पूष्बा । यह सेठ कुवेरदास के अ्यादमी थे। मकान खाली कराने भाये थे। कोष से सुशीला की ग्रांबें लाल हो गईं ।

बरोठे में श्राकर कहा-प्रभी मेरे पति को पीछे हुए एक महीना भी नहीं
 हजार में ले लिया, पाँच हजार सूद के उड़ाए, फिर भी तस्कीन नहीं होती । कह दो, में घभी खाली नहीं कहँगी।

मुनीम ने नम्रता से कहा-ज्ञाईजी, मेरा क्या भ्रसत्यार है। में तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज दूसरे की हो गई, तो धापको छोड़नी ही पड़ेगी। भंमट करने से क्या मतलब।

सुरीला भी समभ गई, ठीक ही कहता है। गाय हत्या के बल के दिन बेत चरेगी । नर्म होकर बोली-सेठजी से कहो, मुभे दस-पाँच दिन की मुहलत दें । लेकिन नहीं, कुछ्ध मत कहो । क्यों दस-पाँच दिन के लिए किसी का एहसान लूं ? मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिबा होता, तो निकलता ही क्यों ?

मुनीम ने पूह्छा-तो कल सबेरे तक खाली हो जाएगा ?
सुरीला-हां, हां कहती तो हूँ। लेकिन सबेरे तक क्यों, में भभी बाली किए

मृतक-भोज
देती हूं। मेरे पास कौन-सा बड़ा सामान है। तुम्हारे सेठजी का रात भर का किराया मारा जाएया।। जाकर ताला-वाला लाश्रो या लाये हो ?

मुनोम-ऐसी क्यां जल्दी है, बाई ! कल सावधनी से खाली कर दीजिएगा।
सुरीला—कल का भगड़ा क्यों रखूं ! मुनीमजी, श्राप जाएए, ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अ्रंदर गयी, बच्चों को भोजन कराया, एक रोटी श्राप. किसी तरह निगली, बरतन धोए, फिर एक एका मंगवाकर उस पर श्रपना मुख्तसर सामान लादा घौर भारी हृदय से उस घर से हमेशा के के लिए बिदा हो गई ।

जिस वक़त्र वह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगे थीं। इसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मयों का भोज हुश्रा था। सुशीला को इतनी दोड़-घूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही थी। इसी घर में उनके दो लड़के मरे थे। यहों उसका पति मरा था। मरनेवालों की स्थृतियों ने उसकी एक-एक इंट को पवित्र कर दिया था। एक-एक पत्यर मानो उसके हर्षं से सुली भौर उसके शोक से दुसी होता था। वह घर श्राज उससे छूटा जा रहा है।

उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी श्रोर दूसरे दिन 90 रु० महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया।

## $y$

इस नए कमरे में इन श्रनाथों ने तीन महीने जिस कष्ट से काटे, वह समभनेवाले ही समभ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का । वह दस-पाँच रुपये से मदद कर दिया करता था। ग्रगर सुखीला दरिद्र घर की होती, तो पिसाई्द करती, कपड़े सीती, किसी के घर में टहल करती; पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समभती है, उनका सहारा कैसे लेती ?? नहीं तो लोग कहते, यह सेठ रामनाथ की स्त्री है ! उस नाम की भी तो लाज रबनी थी । समाज के चक्षव्यूह से किसी तरह भी तो छुटकारा नहीं होता। लड़की के दो-एक गहने बच रहे थे । वह भी विक गए। जब रोटियों के ही लाले थे, तो घर का किराया कहाँ से ग्राता ? तीन महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का•एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था श्रोर जिसने मृतक-भोज में खूब बढ़-बढ़कर हाथ मारे थे,

श्रधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता ! ₹० रु० का मामला है, रुपये श्राठ श्राने की बात नहीं है। इतनी बड़ी रक़म नहीं छोड़ी जाती ।

ग्राखिर एक दिन सेठजी ने ग्राकर लाल-लाल श्रांखें करके कहा-झ्यगर तू किराया नहीं दे सकती, तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरौवत की। श्रब किसी तरह काम नहीं चल सकता।

सुरीला बोली-सेठजी, मेरे पास रुपये होते, तो पहले श्रापका किराया देकर तब पानी पीती । श्रापने इतनी मुरौवत की, इसके लिए मेरा सिर श्रापके चराों पर है; लेकिन ग्रभी में बिलकुल खाली-हांथ हूँ। यह समभ लीजिए कि, एक भाई के बाल-बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। झ्रोर क्या कहू !

सेठ—चल-चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका । बिरादरी का श्रादमी है, तो उसे चूस लो। कोई मुसलमान होता, तो उसे चुपके से महीने-महीने दे देतीं, नहीं तो वह निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए किराया देने की दरकार नहीं। मुभे माँगना ही नहीं चाहिए। यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए।

इसी समय रेवती भी ग्राकर खड़ी हो गई । सेठजी ने उसे सिर से पांव तक देखा श्रोर तब किसी कारए से बोले-श्रच्छा, यह लड़की तो सयानी हो. गई । कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं कीं ?

रेवती तुरंत भाग गई 1 सुघीला ने इन शब्दों में भ्रात्मीयता की भलक पांकर पुलिकत कण्ठ से कहा-श्रभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठजी । घर का किराया तक तो श्रद़ा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूँगी; फिर घ्रभी छोटी भी तो है।

सेठजी ने तुरंत शास्त्रों का भ्याधार दिया। कन्याश्रों के विवाह की यही अ्यवस्था है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराये की कोई बात नहीं है। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है।

सुइीला—तो झ्रापकी निगाह में कोई श्रच्छा वर है $!$ यह तो श्राप जानते ही हैं, मेरे पास लेने-देने को कुछ नहीं है ।

भाबरमल-(इन सेठजी का यही नाम था)—लेने-देने का कोई भगड़ा नहीं होगा, बाईजी। ऐसा घर है कि लड़की भाजीवन सुखी रहेगी। लड़का

भी उसके साथ रह सकता है। कुल का सच्चा, हर तरह से सम्पन्न परिवार हैं। हां, वर दोहाजू (दुजबर) है ।

सुरीला-उम्र श्रच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है ।
भाबरमल—उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, श्रभी चालीसवाँ ही साल है उसका;
पर देखने में श्रच्छा हृष्ट-पुष्ट है। मर्द की उत्र उसका भोजन है। बस, यह समभ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा।

सुघीला ने भ्रनिंच्छा के भाव से कहा-श्रच्छा, मैं सोचकर जवाब दूँगी। एक बार मुभे दिखा देना।

भाबरमल-दिखाने को कहीं नहीं जाना है, बाई। वह तेरे सामने ही खड़ा है ।

सुरीला ने घृषापूर्या नेत्रों से उसकी श्रोर देखा। इस पचास साल के बुड्ढे की यह हवस ! छाती का मांस लटककर नाभी तक ग्रा पहुँचा है, फिर भी विवाह की धुन सवार है । यह दुष्ट समभता है कि प्रलोभनों में पड़कर में ग्रपनी लड़की उसके गले बाँध दूंगी। वह ग्रपनी बेटी को ग्राजीवन क्वाँरी रखेगी; पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट न करेगो; पर उसने श्रपने कोध को शांत किया। समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली-श्रापकी इस कृपा के लिए ग्रापको धन्यवाद देती हूं, सेठजी; पर मैं कन्या का विवाह श्रापसे नहीं कर सकती ।

भाबरमल-तो श्रौर तू समभती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा ?

सुरीला—मेरी लड़की क्वाँरी रहेगी।
भाबरमल-श्रौर रामनाथजी के नाम को कलंकित करेगी ?
सुघीला—तुम्हें मुभसे ऐसी बात करते लाज नहीं भ्राती ? नाम के लिए धर खोया, संपत्ति खोयी; पर कन्या को कुएँं में नहीं हुबा सकती ।

भाबरमल—तो मेरा केराया दे दे ।
सुरीला-प्यभी मेरे पास रुपये नहीं हैं ।
भाबरमल ने भीतरा घुसकर गृहस्थी की एक-एक वस्तु निकालकर गली में

फँक दी। घड़ा फूट गया, मटके टूट गए। संदूक के कपड़े बिखर गए। सुरीला तटस्थ खड़ी भ्रपने श्रदिन की यह फ्रूर क्रीड़ा देखती रही ।

घर का यों विध्वंस करके भाबरमल ने घर में तालू डाल दिया ग्रौर भ्रदालत से रुपये वसूल करने की धमकी देकर चले गए।

बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय होता है। धन से बड़े-बड़े व्यापार होते हैं, बड़े-बड़े महल बनते हैं, नौकर-चाकर होते हैं, सवारी-शिकारी होती है । हुदय से समवेदना होती है, ग्राँसू निकलते हैं ।

उसी मकान से मिली हुई एक साग-भाजी बेचनेवाली खटकिन की दूकान थी । वृद्धा, विधवा, निपूती स्त्री थी, बाहर से भाग, भीतर से पानी । भाबरमल को सैकड़ों सुनायीं घ्रोर सुशीला की एक-एक चीज़ उठाकर श्रपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू । मुरौवत में श्रा गई, नहीं तो उसकी मूंछछं उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, श्रागे नाथ, नपीछे पगह। ! श्रोर धन के पीके मरा जाता है। जाने छाती पर लादकर ले जाएगा। तुम चलो, मेरे घर में रहो। मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं। बस, में श्रकेली हूँ। एक टुकड़ा मुभे भी दे देना।

सुशीला ने डरते॰डरते कहा-पाता, मेरे पास सेर-भर श्राटे के सिवा श्रौर कुछ नहीं है। में तुम्हें केराया कहाँ से दूँगी ?

बुढ़िया ने कहा—मैं भाबरमल नहीं हूँ बहू, न कुबेरदास हूं । मैं तो समभती हूँ, जिदगी में सुख भी है, दु:ख भी है। सुख में इतराश्रो मत, दु:ख में घबराश्रो मत । तुम्हीं से चार पैसे कमाकर ग्रपना पेट पालती हूं। तुम्हें उस दिन भी देखा था, जब तुम महल में रहती थीं, श्रौर ग्राज भी देख रही हूं, जब तुम ग्रनाथ हो। जो मिजाज तब था, वही अ्रब है। मेरे घन्य भाग कि तुम मेरे घर में श्राश्रो । मेरी भांसें, फूटी कें, जो तुमसे केराया माँगने जाऊँगी ?

इन सांत्वना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोभ हलका कर दिया । उसने देखा, सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों ग्रौर नीचों ही के पास रहती है । बड़ों की दया भी होती है, ग्रहंकार का दूसरा रूप !

इस खटकिन के साथ रहते हुए सुरीला कों छः महीने हो गए थे। सुशीला

का उससे दिन-दिन स्नेह बढ़ता जाता था। वह जो कुछ पाती, लाकर सुशीला के हाथ में रख देती । दोनों बालक उसकी दो ग्रांखें थीं। मज़ाल न थी कि पड़ोस का कोई ग्रादमी उन्हें कड़ी ग्राँसों से देख ले । बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था । इससे रोटीं-दाल चल जाती थी ।

कातिक का महीना था, ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता-कूदता बीमार पड़ गया ग्रौर तीन दिन तक श्रचेत पड़ा रहा.। ज्वर इतने ज़ोर का था कि पास खड़े रहने से लपट-सी निकलती थी। बुढ़िया ग्रोमे-सयानों के पास दौड़ती फिरती थो; पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुझीला को भय हो रहा था, यह टाइफाइड है। इससे उसके प्राएा सूल रहे थे।

चौथे दिन उसने. रेवती से कहा-बेटी, तूने बड़े पंचजी का घर तो देखा है। जाकर उनसे कह- भैया बीमार हैं, कोई डाक्टर भेज दें।

रेवती को कहने भर की देर थी । दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गयी। कुबेंरदास बोले-डाक्टर की फीस १६ रु० है। तेरो माँ दे देगी ?
रेवती ने निराश होकर कहा—य्यम्माँ के पास रुपये कहाँ हैं ?
कुबेर० - तो किर किस मुंह से मेरे डाक्टर को बुलाती है। तेरा मामा कहाँ हैं ? उनसे जाकर कह, सेवा समिति से कोई डाक्टर बुला ले जायं, नहीं तो खंराती ग्रस्पताल में क्यों नहीं लड़र्के को ले जाती ? या श्रमी वही पुरानी बू समायी हुई है। कससी मूर्ख स्री है, घर में टका नहीं है ग्रोर डाक्टर का हुकुम लगा दिया। समभती होगो, फ़ीस पंचजी दे देंगे। पंचजी क्यों फ़ीस दें ? बिरादरी का धन धर्म-कांयं के लिए है, यों उड़ाने के लिए नहीं है ।

रेवती माँ के पास लौटी, पर जो कुछ सुना था, वह उस्ससे न कह सकी । घाव पर नमक क्यों छिड़ंके ? बहाना कर दिया; बड़े पंचजी कहों गये हैं ।

सुशीला—तो मुनीम से क्यों नहों कहा ? यहाँ क्या कोई मिठाई खाए जात। था, जो दौड़ी चली श्रायी ?

इसी वक्त संतलाल एक वैद्यजी को लेकर श्रा पहुँचा ।
$\bullet$
बैद्यजी भी एक , दिन ग्राकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा-समिति के डाक्टर

भी दो दिन बड़ी मिन्नतों से अ्राये। फिर उन्हें भी श्रवकाश न रहा भ्रोर मोहन की दशा दिनोंदिन बिगड़ती ज़ाती थी। महीना बीत गया, परु ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षरा के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देख कर दया श्राती थी।.न कुच्छ बोलता, न कहता, यहाँ तक कि करवट भी न बदल सकता था। पड़े-पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए। हाथपाँव लक्रड़ी हो गए। संतलाल काम से बुट्टो पाता, तो श्या जाता, पर इससे क्या होता, तीमारदारी दवा तो नहीं है।

एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठण्टे हो गए। माता के प्राया पहले ही से सूब गए थे। यह हाल देखकर रोने-पीटने लगी। मन्नत̆ तो बहुतेरी हो चुकी थीं, रोती हुई मोहन की खाट के सात फेरे करके हाथ बाँधकर बोलीभगवन् ! यही मेरे जन्म की कमाई है। श्रपना सवर्व्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी; लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इसे भ्षच्छा कर दो। इसके बदले मुभे उठा लो। बस, में. यहीं दया चाहती हूँ, दयामय !

संसार के रहस्य को कोन समभ सकता है ? क्या हममें से बहुतों का यह ग्रनुभव नहीं कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रक़म उड़ाई, उसी दिन उस रक़म का दुगना नुकसान हो ग़या। सुरीला को उसी दिन रात को ज्वऱ आ्रा गया आ्रोर उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा-शुश्रूषा में श्राधी तो यों ही रह गई थी, इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि किर न छोड़ा। मालूम नहीं, देवता बेठे सुन रहे थे या क्या, उसकी याचना भ्रक्षरक्ष: पूरी हुई। पंद्रहवें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास भ्राया और उस उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया श्रौर बोली-क्यों रोते हो बेटा ! में श््च्छी हो जाऊँगी। श्यब मुभे क्या चिता । भगवान् पालनेवाले हैं । वही तुम्हारे रक्षक हैं। बही तुम्हारे पिता हैं । भ्रब में सब तरफ़ से निर्चित हूँ. । जल्द श्रच्छी हो जाऊँगी ।

मोहन बोला-जिया तो कहती है, अ्यम्मां ग्रब न भ्नच्छी होगी।
सुरीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा-जिया पगली है, उसे कहने दो । में तुम्हें छ्रोड़कर कहीं न जाऊँगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहुंगी। हां, जिस दिन

तुम कोई श्रपराध करोगे, किसी की कोई चीज उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जऊँगी !

मोहन ने प्रसन्न होकर कहा—तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाग्रोगी मां ? सुशीला ने कहा—कभी नहों बेटा, कभी नहीं ।
उसी रात को दुख . श्रौर विपत्ति की मारी हुई यह भ्रनाथ विधवा दोनों भ्भनाथ बांलकों. को भगवान् पर छोड़कर परलोक सिषार गई।

## $\zeta$

इस घटना को तीन साल हो गए हैं; मोहन ध्रोर रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं । बुढ़िया मां तो नहीं हैं लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियाँ सिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुँचा भ्राती है। छुट्टी के सममय जाकर लिवा भ्राती है। रेवती का भ्ऱब चोदहवाँ साल है। वह घर का सारा काम—पीसना-कूटना, चौका-बरतन, भाड़़-बहारु-करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है, तो वह दूकान पर भी घ्रा बैठती है ।

एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा औ्रौर बोले- तुमें दूकान पर बैठते इर्मे नहीं भ्राती, सारी विरादरी की नाक कटा रही है ? खबरदार, जो कल से दूकान पर बैठी। मैंने तेरे पाराग्रहएा के लिए भाबरमलजी को पका कर लिया है।

सेठानी ने समर्थंन किया-नू श्रब सयानी हुई बेटी, श्रब तेरा इस तरह बैठना ग्रच्छा नहीं। लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। सेठ भाबरमल॰ तो राज़ी ही न होते थे, हमने बहुत कह-युनकर राज़ी किया है। बस, समक ले कि रानी हो जाएगो। लाबों की सम्पत्ति है, लाखों की । तेरे धन्य भाग्य कि ऐसा वर मिल़ा । तेरा छोटा भाई हैं, उसको भी कोई दूकान करा दी जाएगो। सेठ-बिरादरी की कितनी बदनामी है है
सेठानी-है हो ।
रेवती ने लज्जित होकर कहा-में क्या जानूं, श्र्राप मार्मा से कहें !
सेठ (बिगड़ंकर)-वह कौन होता है ! टके पर मुनीमी करता है । उससे मैं क्या पूँू ? में बिरादरी का पंच हूँ। मुमे अ्यधिकार है, जिस काम से बिरादरी का कल्याएा देखूं, वह करु। मैंने ग्रोर पंचों से राय ले ली है। सब

मुभसे सहमत हैं। श्रगर तू यों नहीं मानेगी, तो हम श्रदालती कारवाई करेंगे। तुभे खरच-बरच का काम होगा, यह लेती जा।

यह कहते हुए उन्होंने २० रु० के नोट रेवती की तरफ़ फूंक दिए।
रेवती ने नोट उठाकर वहीं पुरजे-पुरजे कर डाले घ्रौर तमतमाए मुब से बोली-बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछ़ी, जब हम रोटियों को मोहताज थे । मेरी माता मर गई, कोई भांकने सक न गय़ा। मेरा भाई बीमार हुप्रा, किसी ने खबर तक न ली । ऐसी बिराद़री की मुभे परवाह नहीं है।

रेवती चली गई, तो भाबरमल कोठरी से निकल श्राए। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा-लड़की बड़ी घरंंडिन है। ग्रांख का पानी मर गया है। भाबरमल-बीस रूपये खराब हो गए। ऐसा फाड़ा है कि जुड़ भी नहीं सकते।

कुबेरदास-तुम घबराश्रो नहो; मैं इसे श्रदालत से ठीक करूंगा। जाती कहाँ है।

भाबरमल-प्रब तो श्रापका ही भरोसा है।
बिरादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है? रेवती नाबालिग थी। माता-पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा श्रधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहनां चाहती है, न चाहे। क़ानून बिरादरी के । ग्रधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

संतलाल ने यह माजरा सुना, तो दांत पीसकर बोले—न-ज़ाने इस बिरादरी का भगवान् कब श्रंत करेंगे ।

रेवती-क्या बिरादरी मुमे जबरदस्ती ग्रवने श्रधिकार में ले सकती है ?
संतलाल-हाँ बेटी, घनिकों के छच में तो क़ानून भी है ।
रेवती-में कह दूंगी कि में उनके पासे नहीं रहना चाहती।
संतलाल-त्तरे कहने से क्या होगां ! तरे भाग्य में यही लिखा था, तो किसका बस है ? में जाता हूँ बड़े पंच के पास।

रेवती-नहीं मामाजी, तुम कहीं न जाश्रो। जब भाग्य ही का भरोसा है, तब जो कुछ भाग्य में लिखा होगा, वह होगा ।

रात तो रेवती ने घर में कटी। बार-बार निद्रा-मग्न भाई को गले लगाती। यह ग्रनाथ घकेला कसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन कायर हो जाता; पर भाबरमल को सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता।

प्रात:काल रेवती गंगा-्नान करने गयी। यह इ्र कई महीनों से उसका नित्य का नियम था। भाज ज़रा अंघेंरा था; पर पह कोई संदेह की बात न थी । संदेह तब • हुपारा, जब श्राठ बज गए भ्रोर वह लोटकर न श्रायी। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई-सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में हूब गई। उसकी लाश पायी गई।

कुबेरदास ने कहा—चलो, अ््च्छा हुग्रा; बिरादरी की बदनामी तो न होगी।

भाबरमल ने दुखी मन से कहा-मेरे लिए अ्यब कोई उपाय कीजिए।
उधर मोहन सिर पोट-पीटकर रो रहा था श्रौर बुढ़िया उसे गोद में लिये समभा रही थी-बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो। जिदगी में उसके दु:ख ही दु:ख था । घंब वह श्रपनी माँ की गोद में भ्राराम कर रही है।

## भूत

मुरादाबाद के पंडित सीताराम चौबे गत ३० वर्षों से वहाँ के वकीलों के
नेता हैं। उनके विता उन्हें बाल्यावस्था में हो छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े-बड़े कष्ट भेलकर उन्हें पाला श्रैर पढ़ाया। सबसे पहले बह कचहरी में १५ रु० मासिक पर नौकर हुए। किर वकालत की परीक्षा दी । पास हो गए। प्रतिभा थी, दो-हो-चार वर्षों में वकालत चमक उठी । जब माता का स्वर्गवास़ हुग्रा, तब पुत्र का शुमांर जिले के गयामान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी घ्रामदनी एक हज़ारं रुपये महीने से कम न'थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था; कुछ ज़मींदारी ले ली थी, कुछ रुपये बैंक में रख दिये ग्रीर कुछ लेन-देन में लगा दिए थे । इस सृृद्धि पर चार पुत्रों का होना उनके भाग्य को श्रादर्शं बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्नभिन्न दर्जों में पढ़ते थे 」 मगर यह कहना कि सारी विभूपि चौबेजी के श्रनवरत परिश्रम का फल थो, उनकी पत्नो मंगला देवी के साथ श्रन्याय करना है ।

मंगला बड़ी सरल, गृह-कायं में कुघल ग्रौर वैसे का काम घेले में चलाने० वाली स्ती थी। जब तक अ्रपना घर न बना, उसने ३ रु० महीने से श्रधिक का मक़ान किराए पर नहीं लिया; श्रौर रसोई के लिए मिसराइन तो उसने ग्रब तक न रखी थी । उसे झ्रगर कोई व्यसन थो, तो गहनों का; ग्रौर चौबेजी को भी भ्रगर कोई व्यसन था, तो स्री को गहने पहनाने का । वह सच्वे पल्नीपरायया मनुष्य थे। साधारएात: महफिलों में वेरेयाग्रों से हँसी-मजांक कर लेना उतना बुरा नहीं समभा जाता; पर पंडितजी ग्रपने जीवन में कभी नाच; गाने की महफिलों में गये ही नहीं। पाँच बजे तड़के से लैकर बारह बजे रात तक उनका व्यंसन, मनोरंजन, पढ़ना-लिखना, ग्रनुरीलन जो कुछ था, कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति-सेवा से । ये सभी काम उन्हें उ्यर्थ-से जान पड़ते थे। उनके विचार में श्रगर कोई काम करने लायक था, तो बस, कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना श्रौर भोजन 'करके सो रहना।

जैसे वेदांती को ब्रह्म के ग्रतिरिक जगत् मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबेजी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। संब माया थी, एक कानून ही सत्य था।

२
चौबेजी के सुख-चंद्र में केवल एक कला की कमी थी । उनके कोई कन्या न थी । पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं ; ग्रौर न ग्मब होने की ग्राशा ही थी । स्त्री-पुरुष, दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियाँ बचपन में लड़कों से ज़्यादा चोंचले करती हैं। उन चोंचलों के लिए दोनों प्रायी ,विकल रहते । माँ सोचती, लड़की होती, तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियाँ पहने ठुमुक-ठुमुक ग्रांगन में चलती तो कितना श्रानंद श्राता ! चौबेजी सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कसे होगा ?. कन्यादान महादान है। जिसने यह दान न दिया, उसका ज्ञान्म ही वृथा गया !

ग्राखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने श्रपपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भाँति पालने का निरचय किया। उनके माँ-बाप निर्धन थे । राज़ी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुन्दर भ्रौर बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबेजी का .घर उसके भ्राने से खिल उठा। दो-चार ही दिनों में लड़की स्रपने माँ-बाप को भूल गई ! उसकी उम्र तो केवल चार वर्ष की थी; पर उसे खेलने की श्रपेक्षा कुछ काम करना श्रच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे-पीछे जाती, उससे श्राटा गूँघने के लिए भगड़ा करती । तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा ग्राता था। जब तक चकील साहब घर पर रहते, तब तक उनके साथ दीवानखाने में बैठी रहती! कभी किताबें उलटती, कभी दावात-कलम से खेलती। चौबेजी मुस्कराकर कहते-बेटी, मार खाग्रोगी। बिन्नी कहती-तुम मार खाग्रोग; मैं तुम्हारे कान काट लूँगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूँगी। इस पर दीवानखाने में खूब कहकहे उठते। वकील साहब कभी इनने बाल्यवत्सल न थे । श्रब बाहर से ग्राते तो कुछ्छ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते ज़रूर लाते श्रौंर घर में कदम रखते ही पुकारते—बिन्नी बेटी, चलो । बिन्नी दौड़ती हुई श्राकर उनकी गोद में बैठ जाती ।

मंगला एक दिन बिन्नी को लिये बैठो थी। इतने में पंडितजी श्रा गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडितजी ने पूजा-तू किसकी बेटी है ?

बिन्नी—— बताऊँगी ?
मंगला—कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूं।
पंडित-रू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी ?
बिन्नी-न बताऊंगी।
पंडित-श्रच्छा, हम लोग भ्रांबें बंद किए बैंे हैं; बिन्नी जिसकी बेटी होगी, उसकी गोद में बैठ जाएगी।

बिन्नी उठी श्रोर फिर चौबेजी की गोद में बेठ गई ।
पंडित-मेरी बेटी है, मेरी बेटी हैं; (स्त्री से) श्रब न कहना कि मेरी बेटी है।

म्गाला-श्रच्छा, जाश्रो बिन्नी, श्रब तुम्हें मिठाई न दूँगी, गुड़ियाँ भी न मंगा दूंगी ?

बिन्नी—भैयाजी मँगवा देंगे, तुम्हें न दूँगी।
वकील साहब ने हँसकर बिन्नी को छ्छाती से लगा लिया श्रौर गोद में लिये हुए बाहर चले गए। वह ग्रपने इष्ट-fमत्रों को भी उस बालक्फीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे।

भ्भाज से जो कोई बिन्नी से पूछ्छता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट कह देती-भैया की।

एक बारे बिन्नी का बाप ॠाकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रोरोकर दुनिया सिर पर उ्ठा ली। इबर चौबेजी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल गये झ्रोर बिल्नी को लिवा लाए। बिन्नी श्रपनी माता, श्रीर विता को भूल गई । वह चौबेजो को घ्यवना बाप घ्योर मंगला को घ्यवनी माँ समभने लंगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था, वह ग़रर हो गए ।

३
कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उंनमू से दो भ्रवने बाल-बच्चों को लेकर भ्रन्य जिलों में वकालत करने चले गए, दो कालेज में थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप-ुुए-घीलवा ली बालिका

बिरादरी में श्रौर न थी-पढ़नेनलिखने में चतुर, घर के काम-धंधों में कुशल, बूटे-कसीदे घंर सीने-पिरोने में दक्ष, पाककला में निपुल, मधुर-भाषिएी, लज्जाशील, श्रनुपम रूप की राशि । मृंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सा की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्यं की किराों से चमकते हुए तुषार-बिन्दु में भी वह प्रागाप्रद सुषमा श्रौर वह शोभा न थी, वेत हेम-मुकुटधारी पर्वंत में भी वह शीतलता न थी, जो बिन्नी ग्रर्थात् विक्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी।

चौबेजी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का श्ररमान निकाल चुके थे। श्रब कन्या के विवाह में होसले पूरे करना चाहते थे। घन लुटाकर कीतित पा चुके थे, श्रब दान-दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना भ्रासान है, प्रर कन्या के विवाह में श्राबहु निबाह ले जाना कठिन.है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं; जो तैरकर नदी पार करे, वही प्रशंसा का श्रधिकारी है।

बन की कमी न थी । भ्रन्छा घर भ्रोर सुयोग्य बर मिल गया। जन्मपत्र मिल गए, बनलत्त बन गया। फलदान श्रोर तिलक की रस्मे ग्रदा कर दी गईं । पर हाय रे दुर्देव ! कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी, द्वार पर दरजी, सुनार, हलवाई, सब श्रपना-य्यपना काम कर रहे थे, कहां निर्दंय विधाता ने श्रोर ही लीला रच दी ! विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला श्रनायास बोमार पड़ी, तीन ही दिन में श्रपने सारे श्ररमान लिये परलोक सिषार गई।

संघ्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुएँ, पोते, पोतियाँ सब चारपाई के चारों ग्रोर खड़े थे। बिन्नी पैंताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी । मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्बता छायी हुई थी। कोई किसी से न बोलता था; दिल में सब समभ रहे थे, क्या होनेवाला है.। केवल चोबेजी वहाँ न थे।

सहसा मेंगला ने इधर-उधर इच्छा-पूर्यां दृष्टि से देखकर कहा-ज़रा उन्हें बुला दो; कहाँ हैं ?

पंडितजी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे । संदेश पाते ही श्रांपू पोंछतेते हुए घर में क्षाये और बड़े धर्य के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए। डरं रहे थे

कि मेरी श्राँसों से श्राँसू की एक बूँद भी निकली, तो घर में हाहाकार मच जाएगा।

मंगला ने कहा—एक बात पूछती हूँ—बुरा न मानना—विल्नी तुम्हारी कौन है ?

पंडित-बिन्नी कौन है ? मेरी बेटी है, ग्रौर कौन ?
मंगला—हाँ, मैं तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहती थी । उसे सदा ग्रपनी बेटी समभते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो-जो तैयारियाँ की थीं, उनमें कुछ काट-छाँट मत करना ।

पंडित-इसकी कुछ fिचता न करो। ईइवर ने चाहा, तो उससे कुछ ज्यादा धूम-धाम के साथ विवाह होगा ।

मंगला—उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज-र्योहार में कभी मत भूलना।
पंडित-इन बातों की मुभे याद दिल।ने की जरूरत नहीं।
मंगला ने कुछ सोचकर कहा—इसी साल विवाह कर देना ।
पंडित-इस साल कैसे होगा ?
मंगला-यह फागुन का महीना है। जेठ तक लगन है।
पंडित-हो सकेगा तो इसी साल कर दूँगा।
मंगला—हो सकने की बात नहीं, ज़रुर कर देना।
पंडित——कर दूँगा ।
इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी । $\gamma$
बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है। फिर उसके बनने की भ्राशा नहीं होती।

मंगला की मृत्यु से पंडितजी का जीवन श्रनियमित श्रोर विशृट्वल-सा हो गया। लोगों से मिलना-जुलना छूट गया। कई-कई दिन कचहरी ही न जाते। जाते भी तो बड़े श्राग्रह से । भोजन से ग्ररुचि हो गई । विंधयेइवरी उनकी दशा देख-देखकर दिल में कुढ़ती श्रौर यथासाघ्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती थी । वह उन्हें पुराएों की कथाएँ पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह-तरह की भोजन-सामग्री पकाती ग्रौर उन्हें श्राग्रह-न्यनुरोध के साथ

खिलाती थी । जब तक वह न खा लेते, ग्राप कुछ न खाती थी। गरमी के दिन थे ही। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा भला करती, श्रौर जब तक वह न सो जाते, तब तक ग्राप भी सोने न जाती। वह ज़रा भी सिर दर्द की शिकायत करते, तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती । यहाँ तक कि रात को जब उन्हें व्यास लगती, तब खुद दौड़कर श्राती श्रौर उन्हें पानी पिलाती । धीरे-धीरे चौबेजी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई।

एक दिन चौबेजी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिये। मंगला का यह ग्रंतिम ग्रादेश था । बिन्नी फूली न समायी। उसने एक दिन खूब बनावसिंगार किया। जब संध्या के समय पंडितजी कचहरी से श्राये, तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती ग्रौर मुसकराती हुई ग्राकर खड़ी हो गई ।

पंडितजी ने सतृष्टा नेत्रों से देखा । विंघ्येरवरी के प्रति श्रब उनके मन में एक नया भाव अ्रंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी, वह उनके चिता-पुत्री के भाव को सजग श्रौर पुष्ट करती रहती थी। घ्रब मंगला न थी। श्रतएव वह भाव दिन-दिन शिाथिल होता जाता था । मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की श्रनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी। लेकिन संरेल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से ग्रनभिज्ञ थी।

नारी-चरित्र में श्रवस्था के 'साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है । यहाँ तक कि एक समय ऐसा ग्राता है, जब नारी की दृष्टि में युवक-मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय-वासना का लेशा भी नहीं रहृ जाता। कितु पुरुषों में यह श्रवस्था कभी नहीं श्रातो । उनकी कामेन्द्रियाँ फियाहीन भले ही हो जायं, पर विषय-वासना संभवत: श्रौर भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाश्रों से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज्यों-ज्यों ग्रवस्था ढलती है, त्योंत्यों ग्रीष्म-ऋतु के श्र्रंतिम काल की भाँति उसकी वासना की गरमी भी प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिएं नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता। उसके चरित्र में गर्व की मात्रा श्रधिक रहती है, लो नीच साधनों से घृएा करती है । वह किसी के घर

में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, fंकतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता।

पंडितजी ने बिन्नी को सतृष्णा नेत्रों से देखा, श्रौर फिर घ्रपनी इस उच्छ्छंखलता पर लज्जित होकर श्रांखें नीची कर लीं। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समभ सकी।

पंडितजी बोले-तुम्हैं देखकर मुभे मंगला की उस समय की याद श्रा रही है—जब वह विवाह के समय यहां ग्रायी थी । बिलकुल ऐसी ही सूरत थी-यही गोरा रंग, यही प्रसन्न-मुख, यही कोमल गात, ये ही लजोली भ्रांस्ंें। वह चित्र श्रभी तक मेरे हृदय-पट पर संखचा हुग्रा है, कभी नहीं मिट सकता । ईरवर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुभे फिर दे दी।

बिन्नी-प्रापके लिए क्या जलपान लाऊं ?
पंडित—ले ग्राना, श्रभी बैठो, में बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुभे जिला लिया, नहीं तो मुभे श्राशा न थी कि मंगला के पीछे में जीवित रहूंगा। तुमने मुभे प्राएादान दिया। नहीं जानता, तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी ।

बिन्नी—कहाँ चले जाने के बाद ? में तो कहीं नहीं जा रही हूं।
पंडित-क्यों तुम्हारे विवाह की तिथि प्रा रही है। चली ही जाग्रोगी।
बिन्नी-(सकुचती हुई) ऐसी जल्दी क्या है ?
पंडित—जल्दी क्यों नहीं है ? जमाना हँसेगा ।
बिन्नी-हँसने दीजिए। में यहीं ग्रापकी सेवा करती रहूँगी ।
पंडित—नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी। मैं भभागा हूं, जब तक जिंदगी है, जिऊँगा; चाहे रोकर जिऊँ, चाहे हैंसकर। हँसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया ? मैं यह जानता हूँ ।कि तुम्हारे जाने के बाद कोई खबर लेनेवाला नहीं रहेगा, यह घर तहस-नहस हो जाएगा, भौर मुभे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना ग्रब में क्षएा भर भी नहीं रह सकता। मंग्ला की खाली जगह् तो तुमने पूरी की, श्रब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा ?

बिन्नी-क्या इस साल रुक नहीं सकता ? मै इस दशा में ग्रापको छोड़कर न जाऊँगी।

पंडित-प्रपने बस की बात तो नट्रीं ? वे लोग ग्राग्रह करेंगे, तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा ।

बिन्नी-बहुत जल्दी मचाएँ तो ग्राप कह दीजिएगा, श्रब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो ग्राये, करें । क्या यहाँ कोई उनका दबैल बैठा हुम्या है ?

पंडित-वे लोग तो श्रभी से ग्राग्रह कर रहे हैं।
बिन्नी - श्राप फटकार क्यों नहीं देते ?
पंडित—करना तो है हो, फिर विलम्ब क्यों करूँ ? यह दुःख ग्रोर वियोम तो एक दिन होना ही है । श्रपनी विपति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं ?

बिन्नी-क्दु:ख-सुख में काम न भ्राऊंगी, तो भ्रौर किस दिन काम ग्राऊँगी ?
$y$
पंडितजी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रह下.। वह भब बिल्री को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी भ्रब मंगला की बहन भ्रोर उनकी साली थी। जमाना हँसेगा, तो हँसे; जिदगी तो ग्रानंद मे गुज़रेगी 1 उनकी भावनाएँ कभी इतनी उल्लासमयी न थीं। उन्हें ग्रपने श्रंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का श्रुनुभव हो रहा था ।

वह सोचते, बिल्नी को में श्रवनी पुत्री समभता था; पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं । इस तरह समभने से क्या होता है ? कौन जाने, ईइवर को यही मंजूर हो; नहीं तो बिन्नी यहां भ्यती ही क्यों ? उसने इसी बहाने से यह संयोग निरिचत कर दिया होगा । उसकी लीला तो श्रपरम्पार है !
. पंडितजी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विरोष कारएों से इस साल विवाह नहीं हो सकता।

विंह्येशवरी को ग्रभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या-क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुक थी कि मैं भैयाजी की सेवा कर रही हूँ; श्रोर भैयाजी मुभसे प्रसन्न हैं। बहन का హन्हें बड़ा दु:ख है। मैं न रहूंगी, तो वह कहीं चले जायँगे-कौन जाने, साधु-संन्यासी हो जाएँ ! घर में कैसे मन लगेगा ?

वह पंडितजी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी। उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती । पंडितजी का मन श्रब कचहरी में न लगता था। घंटे दो घंटे बैठकर चले ग्राते थे । युवकों के प्रेम में विकलता होती है ग्रोर वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे ग्रपने योवन की कमी को खुरामद से, मीठी बातों से ग्रोर हाजिरबाशी से पूर्यां करना चाहते हैं।

मंगला को श्ररे श्रभी तीन ही महीने गुज़रे थे कि चोबेजी ससुराल पहुँचे । सास ने मुंह-मांगी मुराद पायी। उनके दो पुत्र थे। घर में कुछ्छ पूँजी न थी। उनके पालन अ्रौर शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न श्राता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा, वह भ्रपने घर की हो रहेगी। फिर चोबेजी से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी fिता में पड़ी हुई थी कि चोबेजी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने ग्राये हों ।

जब चौबेजी भोजन करके लेटे, तो सास ने कहा-भैया, ग्रभी कहीं बातचीत हुई कि नहीं ?

पंडित-श्रम्माँ, श्रब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी ?
सास-क्यों भैया, ग्रभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ?
पंहित-करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता । फिर मुभे पूछता ही कोन है ?

सास-पूछने को हज़ारों हैं। दूर क्यों जाभ्रो, घपने घर ही में लड़की बैठी हुई है। सुना है, तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिये हैं। कहीं श्रोर विवाह हुग्रा तो ये कई हज्जार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी । तुमसे श्रच्छा वर में कहाँ पाऊंगी ? तुम उसे भंगीकार कर लो, तो में तर जाऊँ।

श्रंधा क्या मांगे, दो मांखें ! चोबेजी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली ।

$$
\xi
$$

बिन्नी श्रपने गाँव के कच्चे मकान में श्रपनी माँ के पास बैठी हुई है। घ्रबकी चौबेजी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंड़ी भी साथ कर दी है। विध्येशवरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो-होकर उसके ग्राभूष्यों को देख रहे हैं । गांव

की घ्रोर कई स्त्रियाँ उसे देखने श्रायी हुई हैं । ग्रोर उसके रूप-लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यंहे वही बिन्नी है, जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी ! रंग-रूप कैसा निखर ग्राया है! सुख की देह है न !

जब भीड़ कम हुई, एकांत हुग्रा, तो माता ने पूछ्छा—तेरे भैयाजी तो श्रच्छी तर्ह हैं न बेटी ? यहाँ ग्राये थे, तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है । संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं, जो सत्री के लिए प्राएा दे देते हैं । नहीं तो यहां स्त्री मरी, ग्रोर चट दूसरा ब्याह रचाया गया । मानो मनाते हैं कि यह मरे तो नई-नवेली बहू घर लायं !

विंघगे०-उन्हें याद करके रोया करते हैं । चली ग्रायी हूँ, न जाने कैसे होंग !

माता-मुभे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबराकर साधू-फकीर न हो जाएँ।

โंवघये०-मुभे भी तो यही डर लगता है। इसी तो मैंने कह दिया कि अ्रभी जल्दी क्या है।

माता-जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी, उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा; श्रोर तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दु:ख भी श्रधिक होगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्हीं को देखकर जीते हैं। इघर तुम्हारी डोली उठी ग्रोर उधर उनका घर सत्यानाइा हुग्रा। में तुम्हारी जगह होती, तो उन्हों से ब्याह कर लेती।

विंध्ये०-हे हटो श्रम्मां, गाली देती हो ? उन्होंने मुभे बेटी करके पाला है। में मी उन्हें भ्रपना पिता....

माता—चुप रह पगली, कहने से क्या होता है !
โिंछये०- झ्ररे, सच तो श्रम्मीं, कितनी बेढंगी बात है !
माता-मुभे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं देख पड़ता।
वृध्ये०-क्या कहती हो श्रम्मां; उनसे मेरा....मैं तो लाज के मारे मर जाऊँ, उनके सामने ताक न सकूं। वह भी कभी न मानेंगे । मानने की बात भी हो कोई।

माता—उनका जिन्मा में लेती हूं। मैं उन्हें राजी कर लूंगी। तू राज़ी हो जा । याद रख, यह कोई हंसी-खुघी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राएारक्षा की बात

है, जिसके सिवा संसार में हमारा श्रौर कोई नहीं है। फिर ग्रभी उनर्की कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है। पचास से दो ही चार साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछ्छा भी था। उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि श्रापकी जिदगी कम से कम ७० वर्षं की है। देखने-सुनने में भी वह सो-दो-सो में एक श्रादमी हैं।

बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा जब्द-बूह रचा कि सरला बालिका उसमें से निकल न सकी । माता जानती थी कि प्रलोभन का जाटू इस पर न चलेगा। धन का, श्राभूषसों का, कुल-सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक तक न किया। केवल उसने चौबेजी की दयनीय दशा पर जोर दिया। शंत को विध्येइवरी ने कहा-अभ्रम्मां, में जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दु:ख होगा; यह भी जानती हूँ कि मेरे . जीवन में सुख नहीं लिखा है । श्रच्छा, उनके हित के लिए में श्रपना जीवन बलिदान कर दूगी । ईखवर की यही इच्छा है, तो यही सही।
$\checkmark$
चौबेजी के बर में मंगल-गान हो रहा था। बिं्येशवरी श्राज बधू बनकर इस घर में भ्रायी है। कई वर्ष पहले वह चीवेजी की पुत्री बनकर श्रायी थी ! उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि में एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी।

चौबेजी की सज-धज श्राज देखने योग्य है। तनजेब का रंगीन कुरता, कतरी प्रोर संवारी हुई मूंछ̈ं, खिज़ाब से चमकते हुए बाल, हँसता हुश्रा चेहरा, चढ़ी हुई श्रांखें-यौवन का पूरा स्वांग था !

रात बीत चुकी थी। विंघ्येखरी प्राभूष्यों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने, फ़र्शा पर सिर भुकाए बैठी थी। उसे कोई उक्कंठा न थी। भय न था, केवल यह संकोच था कि, में उनके सामने कैसे मूंह खोलूंगी ? उनकी गोद में खेली हूं; उनके कन्वों पर बैठी हूं; उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी।मगर वे विछ्चली बातें क्यों सोचूं ! ई₹वर उन्हें प्रसन्न रखे । जिसके लिए मैने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया, वह पूर्यां हो। उनका जीवन भ्रानंद से व्यतीत हो।

इतने में चोबेजी श्राये। विद्येशवरी उठ खड़ी हुई । उसे इतनी लजजा श्रायी कि जी चाहा कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े।

चौबेजी ने उसका हाथ पकड़ लिया ग्रौर बोले-बिन्नी, मुभमे डरती हो ?
बिन्नी कुछ न बोली। मूर्ति की तरह बहीं सड़ी रही। एक क्षएा में चोबेजी ने उसे बिठा दिया; वह बैठ गई । उसका गला भर-भर श्राता था। भाग्य की यह निदंय लीला, यह कूर क़ीड़ा उसके लिए भ्भसह्य हो रही थी।

पंडितजी ने पूछा-बिन्नी, बोलती क्यों नहीं ? क्या मुभसे नाराज हो ?
विंच्येश्रो ने प्रवने कान बंद कर लिए। यही परिचितभ्रावाज वह कितने दिनों से सुनती चली श्राती थी। भ्राज वह व्यंग्य से भी तीव्र ध्रौर उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी।

सहसा पंडितजी चौंक पड़े; श्रांखें फैल गई ग्रोर दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भाँति सिकुड़ गए। वह दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला श्रंदर भाँक रही थी ! छाया नहों, मंगला थी! मंगला थी—संदेह, साकार, सजीव ! उसक्री ग्रांखों में कोष श्रौर तिरस्कार भरा हुग्रा था।

चौबेजी काँपती हुई टूटी-फूटी झ्रावाज़ में बोले—बिन्नी देलो, वह क्या है ?
बिन्नी ने घबड़ाकर खिड़की की घ्रोर देखा। कुछ न था। बोली—क्या है ? मुभे तो कुछ नहीं दिखाई देता।

चीबेजी-प्रब गायब हो गई; लेकिन ईइवर जानता है, मंगला थी।
बिन्नी-बहन ?
चौबे-हँँ, हाँ, वही। खिड़की से श्रंदर भांक रही थी। मेरे तो रोएँ खड़े हो गए।

โिंछेेखवरी काँपती हुई बोली—मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
चौबे—नहीं, नहीं; बिन्नी, कोई उर नहीं है, मुभे धोखा हुग्रा होगा। बात यह है कि वह ईस घर में रहती थी, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित् मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है। 'भ्राज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बित्नी यथार्थ में मेरी हो गई....

यह कहते-कहते चौबेजी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से भाँक रही थी-मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला ! श्रब की उसकी भाँबों में कोष

न था, तिरसकार न था; उनमें हास्य भरा हुग्रा था, मानो वह इस दृ₹य पर हैंस रही है—मानो उसके सामने कोई ग्यभिनय हो रहा है।

चौबेजी ने काँपते हुए कहा-बिली, फिर वही बात हुई ! वह देखो, मंगला खड़ी है !

โृघ्येरवरी चीखकर उनके गले से चिमट गई।
चौबेजी ने महावीरजी का नाम जपते हुए कहा—में किवाड़े बंद किए देता हूँ ।

बिन्नी-मैं इस घर में नहीं रहूँगी। (रोकर) भैयाजी, तुमने बहन के श्रंतिम ग्रादेश को नहीं माना, इसी से उनकी ग्राटमा दुखी हो रही है। मुभे तो किसी श्रमंगल की श्रारांका हो रही है ।

चौबेजी ने उठकर खिड़की के. द्वार बंद कर दिए भ्रौर कहा-मैं कल से दुर्गापाठ कराऊँगा। ग्राज तक कभी ऐसी शांका न हुई थी। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है....होगा, उस बात को जाने दो । यहाँ बड़ी गरमी पड़ रही है। य्रभी पानी गिरने को दो महीने से कम नहीं हैं। हम लोग मंसूरी क्यों न चलें !

विधघे०-मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता-कल से दुर्गापाठ जहुर कराना। मुभे भ्यब इस कमरे में नं द न ग्राएगी।

चोेे-प्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समभ में नहीं ग्राता, यह स्वरूप क्योंकर दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं, यह मेरी कल्पना का दोष है। कभी-कभी ऐसे भ्रम हो जांते हैं। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, श्रगर तुमने मुभ पर यह दया न की होती, तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बदरीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता; या कौन जाने विष खाकर प्रायांत कर चुका होता !

विध्ये०-मंसूरी में किसी होटल. में ठहरना पड़ेगा ?
चोबे-नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं घ्रपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वह कोई मकान ठीक कर रखेंगे। वहाँ ...

बात पूरी नं होने पाई थी कि न-जाने कहाँ से-जैसे श्राकाशावायी होश्रावाज ग्रायी—बिल्नी तुम्हारी पुत्री है !

चौबेंजी ने दोनों कान बंद कर लिए। भय से थर-थर काँपते हुए बोलेबिन्नी, यहाँ से चलो। न जाने कहाँ से श्रावाज़ें ग्रा रही हैं।
'बिन्नी तुम्हारी पुत्री है !'—यह हवनि सहस्रों कानों से चोबेजी को सुनाई पड़ने लगी, मानो उस कमरे की एक-एक वस्तु से यही सदा श्रा रही है।

बिन्नी ने रोकर पूछा-क्कैसी घ्रावाज़ थी ?
चौबे-क्या बताऊँ, कहते लज्जा श्राती है।
बिन्नी-जहूर बहनजी की ग्रात्मा है। बहन, मुभ पर दया करो, में सर्वथा निर्दोंष हूं ।

चौबे-फिर वही ग्रावाज भा रही है। हाय ईइवर ! कहाँ जाऊँ ? मेरे तो रोम-रोम में वे शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, मैंने बुरा किया। मंगला सती थी, उसके ग्रादेघ की उपेक्षा करके मैंने ग्रपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ ?

यह कहकर चौबेजी ने कमरे के किवाड़े खोल दिए ग्रोर बेतहारा भागे । अ्रपने मरदाने कमरे में पहुँचकर वह गिर पड़े। मूच्छ्छा पा गई। fंधघयेइवरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिरं पड़ी !

## सवा सेर गेहूं

किसी गांव में घंकर नाम का एक कुरमी किसान रहता था। सीधा-सादा, गरीब श्रादमी था, शपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में । छवका-पंजा न जानता था, छल-प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की निता न थी, ठगविद्या न जानता था। भोजन मिला, खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबेन। भी न मिला, तो पानी पी लिया श्रोर राम का नाम लेकर सो रहा। कितु जब कोई भ्रतिथि द्वार पर घ्रा जाता था, तो उसे इस निवृत्ति-मागं का ब्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु-महात्मा पदापंशा करते थे, तो उसे श्यनिवार्यंतः सांसारिकता की शराा लेनी पड़ती थी। खुंद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवांन् के भक्त ठहरे।

एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने श्राकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमण्डल हाथ में, खड़ाऊँ पैर में, ऐनक श्रांबों पर, सम्पूरां वेष उन महात्माश्रों कान्सा था, जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों की परिभमा घ्रोर योगसिद्धि प्राप्त करने के लिए रचिकर भोजन करते हैं। घर में जो का श्राटा था, वह उन्हें कैसे बिलाता ? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ्व महत्व रहा हो, पर वर्तंमान युग में जो का भोजन सिद्ध पुरुों के लिए दुष्पाच्य होता है । बड़ी चिता हुई, महात्माजी को क्या खिलाऊँ ? ध्राखिर निइचय किया कि कहीं से गेहूँ का श्राटा उधार लाऊँ, पर गांव भर में गेहूहं का भाटा न मिला । गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अ्रतएव देवताश्भों का खाद्यपदार्थ कसे fिलता ? सौभाग्य से गांव के वित्र महाराज के यहाँ से थोड़े-से मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूँ उधार लिया श्रीर स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया भर लम्बी तानकर सोए। प्रतव:काल ग्राशीर्वाद देकर श्रपनी राह ली।

सवा सेर गेहूँ
विश्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊँ, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूँ, यह भी समभ जाएँगे, मैं भी समभ जाऊँगा। चैत में जब विप्रजी पहूँचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया भौर श्रपने को उऋ कर उसकी कोई चर्षा न की। विप्रजी ने किर न माँगा। सरल इंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुभे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ।
$२$
सात साल गुजर गए। वित्रजी वित्र से महाज़न हुए, घंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छ्छोटा भाई मंगल उससे ग्रलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, घ्रलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि देंष की ग्राग भड़कने न पाए, किन्तु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन ग्रलग-प्यलग चून्हे जले, वह फूट-फूटकर रोया। श्राज से भाई-भाई घत्रु हो जाएँगे, एक रोएगा तो दूसरा हँसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे, प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन, श्राज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यदा का वृक्ष लगाया था, उसे अ्रपने रफ़ से सींचा था, उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। सात दिनों तक उसंने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की घूप में काम करता घ्रोर रात को मुँह लवेटकर सो रहता। इस भीषशा वेदना श्रोर दुस्स्ह कष्ट ने रक हो जला दिया, मांस श्रोर मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा । श्रब गुजर-बसर कैसे हो ? पाँच बीघे के श्राधे खेत रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या ख्वाक होती ! घंत को यहाँं तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यदानारक्षा का साधन-मात्र रह गई, जीविका का भार मजूरी पर श्रा पड़ा ।

सात वषँ बीत गए, एक दिन शंकर मजूरी करके लोटा, तो राह में विप्रजी नें टोककर कहा-झंकर, कल भाके ग्रपने बीजनबँग का हिसाब कर ले । तेरे यहाँ साढ़े पांच मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं भ्रौर तू देने का नाम नहीं लेता, क्या हज्जम करने का मन है क्या ?

घंकर ने चकित होकए कहा-मैंने तुमसे कब गेहूं लिये थे, जो साढ़े पाँच

मन हो गए ? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाँक भर न श्रनाज है, न एक पैसा उधार।

विश्र-छसी नीयत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता 1

यह कहकर विप्रजी ने उस सवा सेर गेहूँ का जि़क किया, जो झ्रांज के सात वर्ष पहले शांकर को दिये थे रांकर सुनकर श्रवाक् रह गया। ईरवर! मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कोन सा काम किया ? जब पोथीपत्रा देखने, साइत-सगुन विचारने द्वार पर श्राते थे, कुछ न कुछ 'दक्षिना' ले ही जाते थे । इतना स्वार्थ! सवा सेर ग्रनाज को ग्रंडे की भाँति सेकर श्राज यह पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुभू निगल ही जाएगा। हतने दिनों में एक बार भी कह देते तो में गेहूँ तौलकर दे देता, क्या इसी नीयत से चुप साधे बैठे रहे ! बोला-महाराज, नाम लेकर तो मेंने उतना श्रनाज़ नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर-सेर, दो-दो सेर दिया है । भब श्राप श्राज साढ़े पाँच मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा ?

विप्र-लेखा जो जौ, बखसीस सौ सौ। तुमने जो कुछ्ध दिया-होगा, उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह चार पंसे री दे दो । तुम्हारे नाम बही में साढ़े पाँच मन लिखा हुग्रा है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो । दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूँ, नहीं तो श्रौर भी बढ़ता रहेगा ।

हांकर-पांड़े, क्यों एक ग़रीब को सताते हो, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतनां गेहूं किसके घर से लाऊँगा ?

विं्र-जिसके घर से चाहे लास्रो, में छटाँक भर भी न छोड़ँगा। यहाँ न दोगे, भगवान् के घर तो दोगे ?

शांकर काँप उठा । हम पढ़े-लिखे भादमी होते तो कह देते, भ्रच्छी बात है, ईइवर के घर ही देंगे; वहाँ की तौल यहाँ से कुछ्छ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाएा हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या fंचता । fंकतु शंकर इतना तांकक, इतना व्यवहार-चतुर न था। एक तो ऋएा-वह भी ब्राह्याए का—बही में नाम रह गया तो सीषे नरक में जाऊँगा, इस रुयाल ही से उसे रोमांच हो गया । बोला-महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं ढूंगा, क्रेवर के यहाँ क्यों दूँ ?

इस जनम में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जनम के लिए क्यों काँटे बोऊँ ? मगर यह कोई नियाव नहीं है । तुमने राई का पर्वत बना दिया, ख्राह्याए होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता, तो ग्राज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोभा क्यों पड़ता ? में तो दूँगा, लेकिन तुम्हें भगवान् के यहाँ जवाब देना पड़ेगा ।

विप्र--वहां का डर तुम्हें होगा, मुभे क्यों होने लगा। वहाँ तो सब श्रपने ही भाई-बंधु हैं। ऋषि मुनि, सब तो ब्राह्मया ही हैं; देवता ब्राह्मएा हैं, जो कुछ बने-बिगड़ेगी, संभाल लेंगे। तो कब देते हो ?

शंकर-मेरे पास रक्खा तो है नहीं, किसी से मांग-जाँचकर लाऊँगा तभी न दूँगा !

विप्र-मैं न मानूंगा। सात साल हो गए, श्रब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूँगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो ।

इांकर--मुभे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाशो, किस हिसाब से दाम रक्खोगे ?

विश्र--बाजार भाव पांच सेर का है, तुम्हें सवा पाँच सेर का काट दूंगा । शांकर—जब दे ही रहा हूँ, तो बाज़ार-भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं ?

हिसाब लगाया तो गेहूँ के दाम ६० रु० हुए। ६० रु० का दस्तावेज़ लिखा गया ३ ऊ० सैकड़े सूद। साल मर में न देने पर सूद का दर ३।। रु० सैकड़, III) का स्टाम्प, १ रु० दस्तावेज की तहरीर शांकर को ऊपर से देनी पड़ी।

गाँव भर ने विप्रज़ी की निदा की, लेकिन मुँह पर नहीं । महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुह कौन श्राये ।

## ३

शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की; मीयाद के पहले रुपये भदा करने का उसने व्रत-सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, श्रब वह भी बंद हुग्रा, केवल लड़के के लिए रात को रोटियाँ रख दी जातीं। पैसे रोज़ का तम्ब:कू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था । ग्रब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत

की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुकका तोड़ दिया ग्रोर तन्बाकू की हांडी चूरुनचूर कर डाली । कपड़े पहले भी ल्याग की चरम सीमा तक पहृँच चुके थे, श्रब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाग्रों में श्राबद्ध हो गए। शिशिर की अ्रस्थिबेषक शीत को उसने श्रांग तापकर काट दिया। इस ध्रुव-संकल्प का फल श्राशा से बढ़कर निकला । साल के घ्रंत में उसके पास ६० रु० जमा हो गए। उसने समभा, पंडितजी को इंतने रपपये दे दूँगा ग्रौर कहूँग——महाराज, बाक़ी रुपये भी जल्द ही श्रापके सामने हाजिर करूंगा। ११थ रु० की तो झ्रोर बात है, क्या पंडितजी इतना भी न मानेंगे ? उसने रुपये लिये भौर ले जाकर पंडितजी के चरा-कमलों पर ग्रपंशा कर दिए। पंढितजी ने विस्मित होकर पूछ्छा-किसी से उधार लिये क्या ?

शंकर-नहीं महाराज, श्रापके श्रसीस से श्रबकी मजूरी श्यच्छी मिली ।
विव्र-लेकिन यह तो ६० रु० ही हैं !
घंकर-हॉं महाराज, इतने श्रभी ले लीजिए, बाक़ी में दो-तीन महीने में दे दूगा, मुभे उरिन कर दीजिए।

विव्र-उरिन तो तमी होगे जब कि मेरी कौड़ी-कोड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे $\{\%$ रु० भ्रौर लाभ्रो।

शंकर—महाराज, इतनी दया करो, श्रब साँभ की रोटियों का भी fिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूँगा।

विश्र- मिं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ । प्रगर मेरे पूरे रपये न मिलेंगे, तो श्राज से ३n) सैकड़े का ब्याज लगेगा। अ्रपने रुपये चाहे श्रपने घर में रक्बो, चाहे मेरे यहां छोड़़ जाश्रो ।

शंकर-श्रच्छा, जितना लाया हूँ, उतना रख लीजिए। मैं जाता हूँ, कहीं से १५ रु० श्रोर लाने की फ़िक करता हूँ ।

शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिये, इसलिए नहीं कि उसका विशवास न था, या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि इसलिए कि पंडितजी के चिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी ।

क्रिया के पइचात् प्रतिक्रिया नैसीगक नियम है। शांकर साल भर तक तपस्या

## सवा सेर गेहूं

करने पर भी जब ऋछा से मुक्त होने में सफल न हो सका, तो उसका संयम निराशा के रूप मे परिएात हो गया। उसने समभ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में ६० रु० से श्रधिक न जमा कर सका, तो श्रब श्रोर कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा इससे दूने हपपे जमा हों। जब सिर पर क्रा का बोभ हो लादना है, तो क्या। मन भर का श्रोर क्या सवा मन का ? उसका उत्साह क्षीएा हो गया, मिहनत से घृखाए हो गई । ग्राशा उत्साह की जननी है, भ्राशा में तेज है, बल है, जीवन है। प्राशा ही संसार की संचालक-चक्ति है।

घंकर ग्राशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह ज़खरतें, जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, ग्रब द्वार पर खड़ी होनेवाली भिखारिएी न थीं, बहिक छाती पर सवार होनेवाली विशाचिनियाँ थीं, जो झ्रपनी भॅट लिये बिना जान नहीं छोड़तीं । कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। भ्रब शंकर को चिद्वा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु । जहाँ पहले तमाबू ही पिया करता था, वहाँ भ्रब गाँजे घ्रोर चरस का चकका भी लगा। उसे भ्रब रुपये प्रदा करने की कोई चिता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक वैसा भी नहीं श्राता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने श्रवर्य जाता घा, ग्र्रब काम पर .न जाने के लिए बहाना सोजा करता।

इस भांति तीन वर्ष निकल गए। विर्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर चिकारी की भौfत श्रचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरद्ध था।

एक दिन पंडितजी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिसायां 1 ६० रु० जो जमा थे, वह मिनहा करने पर श्रब भी शंकर के जिम्मे १२० रु० निकले ।

शंकर-इतने रपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो'सकते ।
विप्र-मैं इसी जन्म में लूंगा। मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा।
रांकर-एक बैल है, वेह ले लीजिए; एक भोपड़ी है, वह ले लीजिए घौर मेरे पास रक्सा क्या है।

विצ-मुभे बैल-बषिया लेकर क्या करना है । मुभे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ्व है ।

शांकर-ग्रोर क्या है महाराज ?
विश्र-कुछ्छ नहीं है, तुम तो हो । श्राखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुभे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुभीता हो, मूल भी दे देना। सच तो यों है कि श्रब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुभे महीने-महीने सूद देते जाश्रोगे। ग्रोर कहीं कमाकर जब तुम मुभे सूद भी नहीं दे सकते, तो मूल की कौन कहे ?

शांकर-महाराज, सूद में तो काम करूँगा ग्रोर खाऊँगा क्या ?
विप्र-तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ-पांव कटाके बैठॅंगे ? रहा में, तुम्हें श्राघ सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा 1 श्रोढ़ने को साल में एक कंबल पा जाग्रोगे, एक मिरजई भी बनवा दिया कहूँगा, प्रोर क्या चाहिए! यह सच है कि ग्रोर लोगं तुम्हें छ: ग्राने रोज देते हैं, लेकिन मुभे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुक्में घपने रुपये भराने के लिए रखता हूँ।

शांकर ने क्रुछ देर तक गहरी चिंचता में पड़े रहने के बाद कहा-महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई!

विप्र-गुलामी समभो, चाहे मजदूरी समभो । मैं श्रपने रुपये भराए बिना तुमको कभी न छोड़ंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा त्वब की बात दूसरी है ।

इस निर्राय की कहीं ग्रपील न थी। मजूर की जमानत कोन करता ? कहीं शरएा न थी, भागकर कहाँ जाता ? दूसरे दिन से उसने विप्रजी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया । सवा सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी । उस ग्रभागे को भ्रब अ्रगर किसी विचार से संतोष होता था, तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व-जन्म का संस्कार है। सत्री को वे काम करते पड़ते थे, जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दावे को तरसते थे, लेकिन शांकर चुपचाप देखने के सिवा श्रोर फुछ न कर सकता था । वहाँ गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भाँति यावज्जीवन उसके सिर से न उतरे ।

2
शंकर ने विभ्रजी के यहाँ २० वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। १२० क० श्रभी तक उसके सिर पर सवार थे । पंडितजी ने उस गरीब को ईरवर के दरबार में कष्ट देना उचित न समभा, इतने श्रन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। प्राज तक वह विप्रजी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ई₹वर ही जाने ।

पाठक ! इस वृत्तांत को कपोल-कलिपत न समभिए। यह सत्य घटना है । ऐसे शंकरों भ्रौर ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।

## सम्यता का रह्रस्य

यों तो मेरी समभ में दुनिया की एक हज़ार एक बातें नहीं भ्रातीं-जैसे लोग प्रात:काल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं ? क्या प्रब पुरषों में भी इतनी नज़ाकत श्रा गई है कि बालों का बोभ उनसे नहीं संभलता ? एक साथ ही सभी पढ़े-लिखे भ्रादमियों की श्रांबें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं ? दिमाग की कमज़ोरी ही इसका कार्या है या श्रौर कुछ ? लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं ? इट्यादि-लेकिन इस समय मुभे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहL है श्रोर उसका जवाब मुमे कोई नहीं देता। प्रशन यह है कि सम्य कौन है, भ्रोर घ्रसम्य कोन ? सम्यता के लक्षरा क्या हैं ? सरसरी नज़र से देखिए, तो इससे ज़्यादा भासान भ्रोर कोई सवाल ही न होगा। बच्चाब-च्चा भी इसका समाधान कर सकता है। लेकिन जरा ग़ौर से देखिए, तो प्रशन इतना श्रासान नहीं जाऩ पड़ता ।

श्रगर कोट-पतलून पहनना, टाईं-हैट-कालर लगाना, मेज़ पर बैठकर खाना खाना, दिन में तेरह बार कोको या चाय पीना श्रौर सिगार पीते हुए चलना सम्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा, जो सड़क पर घाम को कभी-कभी टहलते नजर श्राते हैं; शराब के नशे से प्रांबें सुर्ं, पैर लड़बड़ाते हुए, रास्ता चलनेवालों को ग्रनायास छेड़ने की धुन ! क्या उन गोरों को सम्य कहा जा सकता है ? कभी नहीं । तो यह सिद्ध तुपा कि सम्यता कोई श्रोर ही चीज है, उसका देह से इतना सम्बन्ध नहीं है, जितना मन से ।

मेरे इने-गिने मित्रों में एक राय रतनकिरोर भी हैं। भाप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत श्रधिक शिक्षित घ्रौर एक बड़े श्रोहदेदारा हैं । बहुत म्रच्छा वेतन पाने पर भी उनकी भ्रामदनी सर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। एक चोथाई वेतन तो बंगले ही की भँट हो जाती है। इसलिए ग्राप बहुधा चिचित रहते हैं । रिश्वत तो नहीं लेते-कम से कम में नहीं जानता; हालांकि कहनेवाले १२६

कहते हैं- लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसो दूसरो मद से रुपये निकालने पड़ते हैं। उनके ग्रफ़सर कहते हैं, इतने दोरे क्यों करते हो, तो जवाब देते हैं, इस ज़िले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाएं, रिप्राया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि रायसाहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते, जितने कि ग्रपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 乡०० मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैमप के श्रमले वहां पड़े रहते हैं, प्रौर रायसाहब घर पर्दित्रों के साथ गपशाप करते रहते हैं, पर किसी का मजाल है कि रायसाहब की नेकनीयती पर संदेह कर सके! उनके सम्य पुरुष होने में किसी को शांका नहीं हो सकती !

एक दिन में उनसे fिलने गया। उस समय वह श्रपने घसियारे दमड़ी को डाँट रहे थे। दमड़ी रात-दिन का नौकर था; लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गाँव में था। कल रात को किसी कारया से यहाँ न ग्रा सका था। इसलिए डाँट पड़ रही थी।

रायसाहब—जब हम तुम्हें रात-दिन के लिए रखे हुए हैं, तो तुम घर पर क्यों रहे ? कल के पैसे कट जाएंगे।

दमड़ी-हजूर, एक मेहमान ग्रा गए थे, इसी से न श्रा सका ।
रायसाहब—तो कल के वेसे उसी मेहमान से लो।
दमड़ी-सरकार, घ्रब कभी ऐसी खता न होगी।
रायसाहब-बक-बक मत करो।
दमड़ो-हजूर......
रायसाहब-दो खपये जुरमाना।
दमड़ी रोता हुग्रा चला गया। रोजा बस्शाने भ्राया था, नमाज़ गले पड़ गई। दो रु० जुरमाना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा क़सूर माफ़ कराना चाहता था।

यह एक रात को गैरहानज़िर होने की सज़ा थी! बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था, उसका दंड! श्रौर घर बैठे भत्ते उड़ानेवालों को कोई नहीं पूछछता। कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले, श्रोर

ऐसा मिले कि जि़दगी भर याद रहें पर पकड़ना तो मुरिकल है। दमड़ी भी श्रगर होशियार होता, तो ज़रा रात रहे श्राकर कोठरी में सो जाता । किर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा ? पर ग़रीब इतना चंट न था ।

३
दमड़ी के पास कुल छ: बिस्वे ज़मीन थी । पर इतने ही प्राराायों का खर्च भी था। उसके दो लड़के, दो लड़कियाँ ग्रोर सत्री, सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियाँ नहीं मयस्सर होती थीं। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती! ग्रगर सबके सब घर से निकलकर मज़दूरी करने लगते, तो श्राराम से रह सकते थे; लेकिन मौरूसी किसान मज़दूर कहलाने का ग्रपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए दो बैल बांध रखे थे ! उसके बेतन का बड़ा भाग बैलों के दानेचारे ही में उड़ जाता था। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मर्जदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है, वह कहीं मजनूर की हो सकती हैं चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए ? किसानी के साथ मज़दूरी करना इतने घ्रपमान की बात नहीं, द्वार पर बंचे हुए बैल उसकी मान-रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को त्रेचकर फिर कहाँ मुँह दिखलाने की जगह रह सकती है ?

एक दिन रायसाहब उसे सरदी से काँपते देखकर बोले-कपड़े कयों नहीं बनबाता ? काँप क्यों रहा है ?

दमड़ी-सरकार, पेट को रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती; कपड़े कहाँ से बनवाऊँ?

रायसाहब—बैलों को बेच क्यों नहीं डालता ? सैकड़ों बार समभा चुका, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी-सी बात तेरी समभ में नहीं ग्राती।

दमड़ी-सरकार, बिरादरी में कहीं मुँह दिखाने लायक न रहूँगा। लड़की की सगाई न हो पाएगी; टाट बाहर कर दिया जाऊंगा ।

रायसाहब—इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है । ऐसे श्रादमियों पर् दया करना भी पाप है। (मेरी तरफ फिरकर) क्यों मुंशीजी, इस पागलपन का भी कोई छलाज है ? जाड़ों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बाँधेंगे ।

मैंने कहा—जनाब, यह तो श्रपनी-श्यपनी समभ है।
रायसाहब-ऐसी समभ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुरतों से जन्माष्टमी का उत्सव मनागा जाता था। कई हज़ार रुपयों पर पानी फिर जाता था । गाना होता था, दावतें होती थीं, रिइतेदारों को न्योते दिये जाते थे, गरीबों को कपड़े बाँटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या ? मुफ्त में चार-पाँच हज़ार की चपत पड़ती थी । सारे कस्बे में बावेला मचा, ग्रावाजें कसी गई; किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया; लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवा ! श्राखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। ग्रजी, बड़ी दिल्लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो; लकड़ी मुभसे ले ! पुरतों से यह रह्म चली ग्राती थी । वालिद तो दूसरों से दरश्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे । थी हिमाकत या नहीं ? मैंने फ़ौरन लकड़ी देना बंद कर दिया + इस पर भी लोग बहुत रोए-धोए, लेकिन दूसरों का रोना-धोना सुनूँ या श्रपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से ही कम से कम पू०0 रु० सालाना की बचत हो गई। श्रब कोई भूलकर भी इन चीज़ों के लिए मुभे दिक़ करने नहीं ग्राता ।

मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुग्रा; दोनों में कौन सभ्य है, कुल-प्रतिष्ठा पर प्राएा देनेवाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल-मर्यदा की बलि देनेवाले राय रतनकिशोर ?

## ૪

रायसाहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फँस गया था । उसकी जमानत लेने के लिए राय साहब की खुइाएमदें होने लगों। इज्ज़त की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग़ निकल जाऊँ। डालियाँ लगायी गईं, सिफारिरों पहुँचाई गईं; पर रायसा़्हब पर कोई श्रसर न हुप्रा । रईस के ग्रादमियों की प्रत्यक्ष रूप से रिरवत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी । भ्राखिर जब कोई बस न चला, तो रईस की सत्री ने रायसाहब की ₹त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी ।

रात के १० बजे थे। दोनों महिलाग्रों में बातें होने लगों। २० हज़ार की बातचीत थी! रायसाहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दोड़ी हुई श्राईं ग्रौर कहने लगीं-ले लो ! तुम न लोगे; तो मैं ले लूंगी।

रायसाहब ने कहा—इतनी बेसब्र न हो। वह तुम्हें श्रपने दिल में क्या समभेंगी ? कुछ ग्रपनी इज्ज़त का भी खयाल है या नहीं ? माना कि रक़म बड़ी है ग्रोर इससे मैं एकबारगी तुम्हारे ग्राये दिन की फरमायशों से मुक्त हो जाऊँगा; लेकिन एक सिविलियन की इज्ज़त भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुभसे ऐसी बेहूदा बातचीत करनी हो, तो यहाँ से चली जाश्रो। में श्रपने कानों से नहीं सुनना चाहती ।

स्त्री-यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी-खोटी सुनाईं। क्या इतना भी नहीं जानती ! बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी ।

रायसाहब-यह कहा था कि रायसाहब से कहूँगी, तो मुभे कच्चा ही चबा जाएँगे ?

यह कहते हुए रायसाहब ने गद्गद होकर पत्नी को गले लगा लिया ।
स्त्री-श्रजी, मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो-रोकर जान दे रही है।

रायसाहब——उससे वादा तो नहीं कर लिया ?
स्त्री—वादा ? में तो रुपये लेकर संढूक में रख श्रायी। नोट थे !
रायसाहब—कितनी ज़बरदस्त ग्रह्रक हो ! न मालूम ईरवर तुम्हें कभी समभ भी देगा या नहीं ।

स्त्री-प्रब क्या देगा ? देना होता, तो दे न दी होती ।
रायसाहब—हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मुभसे कहा तक नहीं, ग्रोर रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर लिए ! श्रगर किसी तरह बात खुल जाए, तो कहीं का न रहूँ।

सत्री—तो भाई, सोच लो । श्रगर कुछ गड़बड़ हो, तंा में जाकर रुपये लौटा दूँ ?

रायसाहब—फिर वही हिमाकत ? श्ररे, ग्रब तो जो कुछ होना था, हो

चुका । ईइवर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शाक नहीं। जानती हो, यह साँप के मुँह में उँगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुभे ऐसी बातों से कितनी नकरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। ग्रब की बार तुन्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान

- लिया था कि ग्रब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चलने भी पाए !

स्त्री-में जाकर लौटाए देती हूँ।
रायसाहब-श्रौर में जाकर जहर खाए लेता हूँ ।
इधर तो स्त्री-पुरुष में यह ग्रभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त ग्रपने गाँव के मुखिया के खेत में जुग्रार काट रहा था। ग्राज वह रात भर की छ्ट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। ग्रभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल ले न सकता था। घरवालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलायी तो थी, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा ! उतनी घास से क्या हो सकता था ? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूँछें खड़ी करके हुं कारने लगे । जब वह पास गया, तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोसकर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, संबेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा।

लेकिन जब $१ ?$ बजे रात उसकी ग्रंखें खुलों, तो देखा कि दोनों बैल अ्रभी तक नाँद पर खड़े हैं। चाँदनी रात थी, दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी श्रोर श्रपेक्षा ग्रौर याचना की दृषिट से देख रहे हैं । उनकी क्षुधा-वेदना देखकर उसकी ग्राँखें सजल हो ग्राईं। किसान को श्रपने बैल ग्रपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं । वह उन्हें पशु नहीं, ग्रपना मित्र ग्रौर सहायक्ड समभता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद श्रांखों से भाग गई । कुछ सोचता हुग्रा उठा । हँसिया निकाली ग्रीर चारे की फ़िक में चला ।

गाँव के बाहर बाजरे ग्रौर जुग्रार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ काँपने लगे । लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता, तो कई बोफ काट सकता था; लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा, जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा.

अ्रगर किसी ने देख भी लिया, तो उससे कह दूँगा, बैल भूले थे, इसलिए काट लिया। उसे विछ्वास था कि थोड़े से चारें के लिए कोई मुभे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूं; फिर ऐसा निर्दंयी कौन है, जो मुभे पकड़ ले ! बहुत करेगा, श्रपपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के ग्रपराध से बचने को काफ़ी था। चोर उतना काटता, जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फ़ायदे ग्रौर नुक्सान से क्या मतलब! गांव के लोग दमड़ी को चारा लिये जाते देबकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इलजाम में न फंसाता, लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहां जुश्रा होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आ्राया था। द पड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा, तो संदेह हुग्रा। इतनी रात गए कौन चारा काटता है ? हो न हो, कोई चोरी से काट रहा है । डांटकर बोला-कौन चारा लिये जाता है ? खड़ा रह!

दमड़ी ने चौंककर पीछ देखा, तो पुलिस का सिपाही ! हाष-पाँव फूल गए, कांपते हुए बोला-हुज्ञर, थोड़ा हो-सा काटा है, देख लीजिए।

सिपाही-योड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी । खेत किसका है ?
दमड़ी-बलदेव महतो का !
सिपाही ने समभा था, रिकार फँसा, इससे कुछ ऍँठूंगा; लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गाँव में लाया, श्रौर जब वहाँ भी कुछ हत्थे चढ़तां न दिसाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमारायसाहृ ही के इजलास में पेश किया।

रायसाहब ने दमड़ी को फँसे हुए देला, तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले - पह मेरी बदनामी की बात है । तेरा क्या बिगड़ा, साल छः महीने की सज़ा हो जाएगी, र्शामन्दा तो मुभे होना पड़ रहा है। लोग्य यही तो कहते होंगे कि रायसाहब के ग्रादमी ऐसे बदमाश घ्रोर चोर हैं । तू मेरा नौकर न होता, तो मैं हलकी सजा देता; लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूँगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि रायसाहब ने श्रपने नौकर के साथ रिभ्रायत की।

यह कहकर रायसाहब ने दमड़ी को छः महीने की सख्त क्रैद का हुवम सुना दिया।

उसी दिन उन्होंने बून के मुक़दमे में जमानत ले ली।
मैंने दोनों वृत्तांत सुने, प्रौर मेरे दिल में यह स्याल ग्रैर भी पकका हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। श्राप बुरे-से-बुरा काम करें; लेकिन घ्रगर घ्राप उस पर परदा डाल सकते हैं, तो श्राप सभ्य हैं; जेणिटलमैन हैं। अ्रगर घ्रापमें यह सिफ़त नहों तो श्राप भ्रसम्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सन्यता का रहस्य है !

## समस्या

मेरे दफ़तर में चार चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब है। यह बहुत
ही सीधा, बड़ा श्राज्ञाकारी, श्रपने काम में चौकस रहनेवाला, घुड़कियाँ खाकर भी चुप रह जानेवाला, यथानाम तथा गुएावाला मनुष्य है। मुभे इस दफ़्तर में साल भर होते हैं, मगर मिंने उसे एक दिन के लिए भी ग़ँरहाजिर नहीं पाया। में उसे नौ बजे दफ़्तर में ग्रपनी फटी दरी पर बंड हुए देखने का ऐसा घ्रादी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई ग्रंग है । इतना सरल है कि किसी की बात टालना नहीं जानता ।

एक मुसलमान है । उससे सारा दप़त्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों ? मुभे तो इसका कारएा सिवाय उसकी बड़ी-बड़ी बातों के घ्रौर कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं, फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्वंसम्मीत ने 'काजी साहब' की उपाधि दे रखी है।

शेष दो महाइाय जाति के ब्राह्माए हैं। उनके ग्राशीर्वदों का मूल्य उनके काम से कहीं ग्रधिक है। वे दोनों कामचोर, गुर्ताख ग्रौर म्रालसी हैं। कोई छोटा-सा काम करने को भी कहिए, तो बिना नाक-भौं सिकोड़े नहों करते । क्लकीं को तो कुछ समभते ही नहीं। केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं, यद्यपि कभी-कभी उनसे भी भगड़े बैठते हैं।

मगर इन सब दुगुं गों के होते हुए भी दफ़्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है, जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का भ्रवसर श्राता है, तो ये तीनों मार ले जाते हैं, गरीब को कोई पूब्बता भी नहीं । श्रोर सब दस-दस पाते हैं, यह श्रभी छ: ही में पड़ा हुप्रा है। सुबह् से घाम तक उसके पैर एक क्षरा के लिए भी नहीं टिकते-यहां तक कि तीनों चपरासी भी उस पर हुकूमत जताते हैं ग्रौर ऊपर की ग्रामदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं । तिस पर भो दफ्तर के सब कर्मचारो-दफ़्तरी से लेकर बड़े बाबू तक सब—उससे

चिढ़ते हैं। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है श्रैर उाँट-डपट तो निट्य हो हुग्रा करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समभु में नहीं ग्राता था। मुके उस पर दया झ्रवशय ग्राती थी, ग्रोर झ्रपने व्यवहार में यह दिलाना चहता था कि मेरी दृषिड में उसका श्रादर श्रन्य चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे श्रन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ।
२

एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से घ्रपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज़ साक करने लगा। दैवयोप से भाड़न का भटका लगा, तो दावात उलट गई ग्रोर रोशनाई मेज़ पर फेल गई। बड़े बाबू यह देबते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब ऍंठे घौर भारतवष्षं की सभी प्रचलित भाषाग्रों से दुर्वचन चुन-चुनकर उसे सुनाने लगे।

बेचारा गरीब श्राँबों में ग्राँसू भरे चुपचाप मूर्तिवत् खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो । मुमे बड़े बानू का ज़रा-सी बात पर इतना भयंकर रोद्र रूप धारएा करना बुरा मानूम हुप्रा । यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई ग्रवराध किया होता, तो भी उस पर इतना वज्न-प्रहार न किया होता। मैंने घंग्रेज़ी में कहा-चाबू साहब, श्राप यह म्रन्याय कर रहे हैं। उसने जान-बूभकर तो रोशानाई जिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड अ्रनौचित्य की पराकाष्ठा है।

बाबूजी ने नम्रता से कहा-म्राप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है।
'मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता।'
'्राप ग्रभी उसे जानते नहीं, एक ही पाजी है। इसके घर दो हलों की खेती होती है, है झरों का लेन-देन करता है; कई भेस लगती हैं। इन्हीं बातों का इसे घमंड है।'
'धर की ऐसी दशा होती, तो श्रापके यहाँ चपरासगिरी क्यों करता ?'
'विशवास मानिए, बड़ा पोढ़ा ग्यादमी है ग्रैर बला का मक्लीचूस ।'
'यदि ऐसा ही हो, तो भी कोई श्रपराध नहीं है ।'
'श्रजी, श्रमी श्राप इन बातों को नहीं जानते । कुछ दिन श्रौर रहिए तो अ्रापको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना श्रादमी है ।'

एक दूसरे महाइाय बोल उठे—साहब, इसके घर मनों दूध-दही होता है, मनों मटर, जुवार, चने होते हैं; लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत न हुई कि कभी थोड़ा-सा दफ्तरवालों को भी दे दे । यहाँ इन चीजों को तरसकर रह जाते हैं । तो फिर क्यों न जी जले ? श्रोर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुग्रा है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भाँग भी न थी।

बड़े बानू कुछ सकुचाकर बोले—यह कोई बात नहीं। उसकी चीज़ है, किसी को दे या न दे; लेकिन यह बिलकुल पशु है।

मैं कुछ-कुछ मर्म समभ गया। बोला-यदि ऐसे तुच्छ हृदय का ग्रादमी है तो वास्तव में पशू ही है। मैं यह न जानता था।

ग्रब बड़े बाबू भी खुल़े। संकोच दूर हुग्रा। बोले—इन सौगातों से किसी का उबार तो होता नहीं, केवल देनेवाले की सहृदयता प्रकट होती है। श्रौर श्राशा भी उसी से की जाती है, जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई प्राशा नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा ?

रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से हमारी श्रवस्था दरशा दी थी। समृद्धि के शात्रु सब होते हैं; छोटे ही नहीं, बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो, तो हम उससे श्राशा नहीं रखते। कदाचित् वह हमें विस्मृत हो जाती। कितु वे सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहाँ तीज ग्रौर चोथ न भेजें, तो हमारे कलेजे पर सांप लोटने लगता है । हम ग्रपने निर्धन मित्र के पास जाएँ तो उसके एक बीड़े पान से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं; पर ऐसा कौन मनुष्य है, जो श्रपने किसी धनी मित्र से बिना जलपान के लौटकर उसे मन में कोसने न लगे श्रौर सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्या के घर से यदि निराशा लौटते, तो कदाचित् वह उनके शिशुपाल श्रौर जरासंध से भी बड़े शतनुु होते । यह मानव-रवभाव है।

३
कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा-क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेतीबारी होती है ?

गरीब ने दीन-भाव से कहा —हाँ सरकार, होती है । श्रापके दो गुलाम हैं, वही करते हैं ।
'गायें-भैंसें भी लगती हैं ?'
'हाँ, हजूर, दो भैंसें लगती हैं, मुदा गायें श्रभी गाभिन नहीं हैं । हजूर लोगों के ही दया-धरम से पेट की रोटियां चल जाती हैं।'
'दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो ?'
गरीब ने ग्रत्यंत दीनता से कहा -हजूर, मैं सरकांर लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ ! खेतों में जौ, चना, मकका, जुवार के सिवाय श्रौर क्या होता है । ग्राप लोग राजा हैं, यह मोटी-भोटी चीजें किस मुँह से श्रापकी भेंट करूँ ? जी डरता है, कहीं कोई डाँट न बैठे कि इस टके के ग्रादमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी, हियाव नहीं पड़ता; नहीं तो दूध-दही की कौन बिसात थी। मुंह लायक बीड़ा तो होना चाहिए ।
'भला, एक दिन कुछ लाके दो तो, देखो, लोग क्या कहते हैं। शहर में यह चीजें कहाँ मयस्सर होती हैं ? इन लोगों का जी कभी-कभी मोटी-भोटी चीज़ों पर चला करता है।'
'जो सरकार, कोई कुछ कहे तो ? कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो में कहीं का न रहूँ ।'
'इसका मेरा जिम्मा है, तुम्हें कोई कुछ नु कहेगा। कोई कुछ कहेगा, तो में समभा दूँगा ।'
'तो हजूर, ग्राज-कल तो मटर की फ़सिल है । चने के साग भी हो गए हैं, झौर कोलू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो श्रौर कुछ नहीं है ।'
'बस, तो यही चीजें लाग्रो।'
'कुछ उलटी-सीवी पड़े, तो हजूर ही सँभालंगे !'
'हाँ जी, कह तो दिया कि मैं देख लूंगा।
दूसरे दिन गरीब ग्राया तो उसके साथ तीन हृष्टपुष्ट युवक भी थे। दो के सिरों पर दो टोकरियाँ थीं, उनमें मटर की फलियाँ भरी हुई थीं। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था । तीनों ऊख का एक-एक गट्ठर काँख में दबाए हुए थे । गरीब ग्राकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो

गया। दफ्तर में ग्राने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई ग्रपराधी है । वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दप्तर के चपरासियों श्रौर श्रन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई ग्रादमी टोकरों पर टूट पड़े। लूट मच गई। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर में भ्रा पहुँचे। यह कौतुक देखा तो उच्च-स्वर में बोले—यह क्या भीड़ लगा रखी है, झ्यवना-प्रपना काम देखो।

मैंने जाकर उनके कान में कहा—गरीब श्रपने घर से यह सौगात लाया है । कुछ भ्राप ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बाँट दीजिए ।

बड़े बाबू ने कृत्रिम कोध धारया करके कहा-क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ कयों लाये ? ग्रभी लौटा ले जाग्रो, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूँगा । कोई हम लोगों को मलूका समभ लिया है।

गरीब का रंग उड़ गया। थर•थर काँपने लगा । मुंह से एक शब्द भी न निकला। मेरी श्रोर श्रपराधी नेत्रों से ताकने लगा ।

मैंने उसकी श्रोर से क्षमा-प्रार्थना की। बहुत कहने-सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीज़ों में से ग्राधी-ग्राधी श्रपने घर भिजवायीं। ग्राधी में श्रन्य लोगों के हिस्से लगाए गए। इस प्रकार यह श्रभिनय समाधत हुग्रा।

## ૪

ग्रब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा । उसे नित्य घुड़कियाँ न fमलतीं, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग्य श्रौर श्रपने सहवर्वियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा-सा परिवर्तन हुग्रा। वह गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव में भी कुछ तबदीली पैदा हुई। दीनता की जगह झ्याटमगौरव का उद्भव हुम्रा । तत्परता की जाह ग्रालस्य ने ली। वह श्रब कभी देर करके दफ्तर श्राता, कभी-कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता । उसके सभी ग्रपराध ग्रब क्षम्य थे। उसे ग्रपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था ! वह ग्रब दसवेंपाँचवें दिन दूध, दही ग्रादि लाकर बड़े बाबू की भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले ग्रब उसमें काँइयाँपन ग्रा गया ।

एक रोज बड़े बानू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन

भेजा। कई बड़े-बड़े पुfिंददे थे। ठेले पर ग्राये। गरीब ने ठेलेवालों से बारह श्राने मजदूरी तय की थी । जब कागज़ दप्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से बारह ग्राने ठेलेवालों को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। श्रपनी दस्तूरी माँगने लगा। ठेलेवाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए घ्रोर धमकाकर बोलाअ्रब एक फूटी कोड़ी भी न दूँगा। जाश्रो, जहाँ चाहे फरियाद करो। देखें, क्या बना लेते हो । ठेलेवालों ने जब देखा कि भॅट न देने से जमा ही ग़ायब हुई जाती है, तो रो-धोकर चार ग्राने देने पर राज़ी हुए । ग़रीब ने श्रठन्नी उनके हवाले की, बारह ग्राने की रसीद लिखवाकर उनके ग्रेंगूठे के निशान लगवाए श्रौर रसीद दफ़्तर में दाखिल हो गई ।

यह कुतूहल देखकर मैं. दंग रह गया । यह वही गरीब है, जो कई महीने पहले सरलता श्रौर दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी चपरासियों से भी श्रपने हिस्से की रकम माँगने का साहस न होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक ही क्या।

यह स्वाभावांतर देखकर म्रत्यंत खेद हुग्रा। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था ? मेरे सिर, जिसे उसने चग्रड़पन ग्रौर धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रइन उठा-इस काँइयiपन से, जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था, जो दूसरों का ग्रन्याय सह लेता था ? वह ग्रशुभ मुहूर्त था, जब मैंने उसे प्रतिष्डा-प्राष्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी श्यात्म-प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया।

## दो सखियाँ



प्यारी बहन,
जब से यहाँ भ्रायी हूँ, तुम्हारी याद सताती रहती है। काश, तुम कुछ दिनों के लिए यहां चली श्रावीं, तो कितनी बहार रहती । में तुम्हें श्रपने विनोद से मिलाती। क्या यह सम्भव नहीं है ? तुम्हारे माता-पिता क्या तुम्हें इतनी भी श्राज़ादी न देंगे ? मुभे तो ग्राइचर्य यही है कि बेड़ियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकती हो ! मैं तो इस तरह घंटे भर भी न रह सकती। ईइवर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटनेवालों में नहीं । वह उन नवीन ग्यादर्शों के भफ हैं, जिन्होंने नारी-जीवन को स्वर्ग बना दिया है, नहीं तो में कहीं की न रहती ।

विनोद हाल ही में इंग्लैण्ड से डी० फिल्० होकर लौटे हैं ग्रौर जीवन-यात्रा ग्रारंभ करने के पहले एक बार संसार-यात्रा करना चाहते हैं। योरोप का श्रधिकांश भाग तो वह्ह देख चुके हैं, पर श्रमेरिका, ग्रास्ट्रि लिया श्रौर एरिया की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं । मध्य एशिया ग्रौर चीन का तो वह् विशेष रूप से ग्रध्ययन करना चाहते हैं । योरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना उनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा ग्रादर्शावादी पुरुष मैंने कभी नहों देखा था। में तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसका उन्हें पूरा ज्ञान न हो, जिसकी वह श्रालोचना न कर सकते हों; ग्रौर यह केवल किताबी भ्रालोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता श्रौर नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह ग्रनन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौनसी स्र्री है, जो ग्रपने सौभाग्य पर गर्व न करे ? बहन, तुमसे क्या कहूँ कि

प्रात:काल उन्हें ग्रपने बँगले की ग्रोर ग्राते देखकर मेरे चित्त की क्या दरा हो जाती है। वह उन पर न्योछावर होने के लिए विकल हो जाता है । वह मेरी ग्रात्मा में बस गए हैं। श्रपने पुरष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें अ्रौर इनमें बाल बराबर भी श्रंतर नहीं। मुभे रात-दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुभमें उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है, उनका अ्रध्ययन ग्राधी रात तक धैठी किया करती हूँ । ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। ग्राईने-कंघी से मुभे कभी इतना प्रेम न था, सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न. किया था। श्रगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी, तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा श्रौर संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा ।

कदाचित् प्रेम के साथ ही मन में ईष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरें बँगले की श्रोर भ्याते हुए देख, जब मेरी पड़ोसिन कुसुम श्रपने बरामदे में ग्राकर खड़ी हो जाती है, तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी ग्राँखें ज्योतिहीन हो जाएँ। कल तो अ्रनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली श्रोर मुसकिराए। वह कुलटा भी खीसें निकालने लगी। ईइवर सारी विपत्तियाँ दे, पर मिथ्याभिमान न दे। चुड़ैलों की-सी तो ग्रापकी सूरत है, पर ग्रपने को श्रप्सरा समभती हैं। ग्राप कविता करती हैं श्रोर कई पत्रिकाश्रों में उनकी कविताएँ छप भी गई हैं। बस, श्राप ज़मीन पर पाँव नहीं रखतीं। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई । ऐसा ग्रावेश होता था कि चलकर कुसुम का मुँह नोच लूं। खैंरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद श्राकर बैठे; तो ग्राध घंटे तक में उनसे न बोल सकी, जसे उनके खब्दों में वह जादू ही न था, वाएी में वह रस ही न था । तब से ग्रब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत न हुई । रात भर मुभें नींद नहीं ग्रायी, वह दृइय ग्रांखों के सामने बार-बार ग्राता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मनसूबे बाँध चुकी हूँ।

चंदा, मुभे ग्राज तक यह नहीं मालूम था कि मेरा मन इतना दुर्बल है । श्रगर यह भय न होता कि विनोद मुभे ग्रोछी ग्रौर हलकी समभंगे, तो मैं उनसे श्रपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। में सम्पूर्यांतः उनकी होकर उन्हें सम्पूर्यात:

ग्रपना बनाना चाहती हूँ। मुभे विशवास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने ग्रा जाए, तो मैं उसे ग्राँख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है ?

चंदा, प्यारी बहुन, एक सप्ताह के लिए श्रा जा। तुमसे मिलने के लिए मन श्रधीर हो रहा है। मुभे इम समय तेरी स़लाह ग्रौर सहानुभूति की बड़ी जुरूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं दस-पाँच दिनों में या तो पारस हो जाऊँगी या मिट्टी। लो सात बज गए ग्रौर श्रभी बाल तक तक नहीं बनाए। विनोद के श्राने का समय है। ग्रब त्रिदा होती हूँ। कहीं ग्राज फिर श्रभागिनी कुसुम श्रपने बरामदे में न श्रा खड़ी हो। ग्रभी से दिल काँप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समभाया था कि यों ही सरल भाव से वह हँस पड़ी होगी। ग्राज भी श्रगर वही दृ़इय सामने ग्राया, तो उतनी ग्रासानी से मन को न समभा सकूंगी !

प्रिय पद्मा,
भला, एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि श्रायी। मैंने तो समभा था, शायद तुमने परलोक-यात्रा कर ली । यह उस निष्ठुरता का ही दंड है, जो क्सुम तुम्हें दे रही है । $\{y$ एप्रिल को कालेज बंद हुम्रा श्रौर एक जुलाई को श्राप खत लिखती हैं-पूरे ढाई महीने बाद, वह भी कुसुम की क़पा से । जिस कुसुम को तुम कोस रही हो, उसे मैं श्राशीर्वाद दे रही हूँ । वह दारुएा दु:ख की भाँति तुम्हारे रास्ते में न ग्रा खड़ी होती, तो तुम्हें क्यों मेरी याद श्राती ? खैर; विनोद की तुमने जो तसवीर खींची, वह बहुत ही ग्राकर्षक है, ग्रोर में ईइवर से मना रही हूँ, वह दिन जल्दी श्राये कि उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना; कहीं सिच्रिल मैरेज न कर बैठना । विवाह हिंदू पद्धनि के ग्रनुसार ही हो । हाँ, तुम्हें ग्रस्तियार है, जो सैकड़ों बेहूदा ग्रोर व्यर्थ के पचड़े हैं, उन्हृं निकाल डालो। एक सच्चे, विद्वान् पंडित को ग्रवरय बुलाना, इसलिए नहीं कि वह तुमसे

बात-बात पर टके निकलवाए, बलिक इसलिए कि वह देखता रहे कि सब कुछ शास्त्र-विषि से हो रहा है या नहीं।

श्रच्छा, ग्रब मुभसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुष्पी साधे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन ढाई महीनों में पाँच शादियाँ हुईं। बारात का ताँता लगा रहा । ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 900 मेहमानों से कम रहे हों ग्रौर जब बारात श्रा जाती थी, तब तो उनकी संख्या पाँच-पाँच सी तक पहुँच जाती थी। ये पाँचों लड़कियाँ मुभसे छोटी हैं; ग्रौर मेरा बस चलता तो ग्रभी तीन-चार साल तक न बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है भ्रौर विचार करने पर मुभे भी ऐसा मालूम होता है कि माता-पिता का लड़कियों का विवाह के लिए जल्दी करना कुछ श्रनुचित नहीं है। जिदरी का कोई ठिकाना नहीं ! ग्रगर माता-पिता श्रकाल ही मर जाएँ, तो लड़की का विवाह्ट कौन करे ? भाइयों का क्या भरोसा ? भ्भगर पिता ने काफी दौलत छोड़ी है, तब तो कोई बात नहीं; लेकिन जैसा साधाराएत: होता है, पिता ऋरा का भार छोड़ गएं तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है । यह भी श्रन्य कितने ही हिदू रस्मों की भाँति श्राथिक समस्या है, ग्रौर जब तक हमारी ग्राथिक दशा न सुधरेगी, यह रस्म भी न मिटेगी।

श्रब मेरे बलिदान की बारी है। श्राज से पंद्रहवं दिन यह घर मेरे लिए विदेशा हो जाएगा। दो-चार महीने के लिए श्राऊँगी, तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, भ्रभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूं, कई गांव हैं, कई मकान हैं, ग्रच्छी मर्यादा है । मैंने श्रभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुभसे पुद्छवाया था कि इच्छा हो, तो वर को बुला दूं। पर मेंने कह दिया, कोई ज़हूरत नहीं। कौन घर में बहू बने। है तक़दीर ही का सोदा । न पिताजी ही किसी के मन में जैठ सकते हैं, न में ही । श्रगर दो-एक बार देख ही लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती, तो क्या हम दोनों एकदूसरे को परख लेते ? यह किसी तरह संभव नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे का रंग-खूप देख सकते हैं।

इस विषय में मुभे विशवास है कि पिताजी मुभसे कम संयत नहीं हैं। मेरे दोनों बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले न हों, पर कोई रमएी उनसे घृएा नहीं कर

सकती । मेरी बहनें उनके साथ ग्रानन्द से जीवन बिता रही हैं । किर पिताजी मेरे ही साथ क्यों ग्रन्याय करेंगे ? यह में जानती हूँ कि हमाऐे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुसकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है, जिसमें दुखी परिवार न हो ? श्रोर फिर हमेशा पुखों ही का दोष तो नहीं होता, बहुषा स्रित्याँ ही विष की गांठें होती हैं ।

में तो विवाह को सेवा श्रोर ल्याग का व्रत समभती हूँ श्रोर इसी भाव से उसका श्रभिवादन करती हूँ । हां, में तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अ्रगर २० जुलाई तक तुम दो दिन के लिए श्रा सको, तो मुभे जिला लो । ज्योंज्यों इस ब्रत का दिन निकट श्रा रहा है, मुभे एक श्रज्ञात शंका हो रही है, मगर खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी-ज़हर प्राना, बहन ! तुम्हारी,
चंदा

३

प्यारी चंदा,
सैकड़ों बाते लिखनी हैं, किस कम से शुरू कहूँ, समभ में नहीं ग्राता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अ्यवसर पर न पहुँच सकने के लिए क्षमा चाहती हूं। में श्राने का निइचय कर चुकी थी, में श्रौर प्यारी चंदा के स्वयंवर में न जाऊँ। मगर उसके ठीक तीन दिन पहले विनोद ने श्रपना श्राट्म-समर्पंया करके मुभ्क ऐसा मुअ्व कर दिया कि फिर मुभे किसी बात की सुधि न रही। पाह! वे प्रेम के अंतस्तल से निकले हुए उध्या, भ्रावेशमय भ्रोर कंपित शब्द घ्रभी बक कानों में गूंज रहे हैं । मैं खड़ी थी घ्रौर विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए त्रेरया, विनय श्रोर श्राप्रह के पुतले बने बैंे थे। ऐसा श्रवसर जीवन में एक ही बार श्राता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग-संगीत की भाँति जीवन के तार-तार में व्याप्त रहती है। तुम उस घ्रानन्द का श्यनुभव न कर सकोगी——नें रोने लगी, कह नहीं सकती, मन में क्या-क्या भाव भ्राये; पर मेरी श्रांखों से ग्रांसुगुगों की घारा बहने लगी। कदाचित् यही ग्रानन्द की बरम सीमा है।

दो सबियाँ
मैं कुछ-कुछ निराश हो चली थी। तीन-चार दिन से विनोद को ग्राते-जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित नए ग्राभूषयों से सजी रहती थी। भ्रोर क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुभे सुनायी घ्रोर एक-एक शब्द पर सिर धुनते रहे । मैं मानिनी तो हूँ ही; सोचो, जब यह उस चुड़ैल पर लद्टू हो रहे हैं, तो मुभे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए श्रपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वह सबेरे श्राये, तो मैंने कहला दिया, तबीयत श्रच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुभसे मिलने के लिए भ्याग्रह किया, तब विवश होकर मुभे कमरे में श्राना पड़ा। मन में निइचय करके श्रायी थी-साफ़ कह दूँगी, अ्रब ग्राप न भ्राया कीजिए। मैं भ्रापके योग्य नहीं हूह, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिएी नहीं ....एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में में ग्रायी ग्रोर विनोद के सतृष्णा नेत्र देखे, प्रबल उक्कंठा से कांपते हुए झ्रोठ। बहन, उस अ्रवेश का चित्र्रा नहीं कर सकती। विनोद ने मुभे बैठने भी न दिया। मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए ग्रोर उनके श्रातुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे।

एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा श्रीर मामा फूले न समाते थे । घ्रौर सबसे प्रसक्न थी कुमुम ! वही कुमुम, जिसकी सूरत से मुभे घृ सा थी ! भ्रब मुभे ज्ञात हुप्रा कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर श्रन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमूं न ईष्प्य है, न तृष्पाा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तर्त्व है। में नहीं समभती कि उसके बिना ये सात दिन कसे कटते । में कुछ्छ सोयी-बोयी-सी जान पड़ती थी। कुतुम पर मैंने श्रपना सारा भार छोड़ दिया था। श्राभूषयों के चुनाव प्रोर सजाव, वस्तों के रंग के श्रोर काट-छाँट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षरा है। श्राठवें दिन जब उसने मुभे दुलहिन बनाया, तो में घ्रपना रूप देखकर चकित हो गई। मैंने श्रपने को कभी ऐसी सुन्दरी न समभा था । गर्व से मेरी ग्रांसों में नशा-सा छा गया ।

उसी दिन संख्या-समय विनोद श्रोर मैं दो भिन्न जल-धाराश्रों की भाँति संगम पर मिलकर भ्रभिन्न हो गएं। विहार-यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी, प्रात:काल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुँचाने के

लिए स्टेशान तक ग्रायी ग्रौर विदा होते समय बहुत रोयी। उसे साथ ले चनना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह राज़ी न हुई !

मंसूरी रमयीक है, इसमें कुछ संदेह नहीं । इयामवर्शां मेघ-मालाएँ पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं, शीतल पवन श्राशा-तरंगों की भाँति चित्त का रंजन कर रहा हैद्वै पर मुभे ऐसा विरवास है कि विनोद के साथ में किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर ग्रब मुभे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस श्रानंदमय जीवेन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाइता श्राया, हम दोनों ने नाइता किया, डाँड़ी तैयार है, नो बजते-बजते सैर करने निकल गए। किसी जल-प्रपात के किनारे जा बैठे। वहाँ जल-प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या शिला-खंड पर जा बैठे। वहाँ मेघों की व्योमफ़ीड़ा देख रहे हैं । ?? बजते-बजते लौटे। भोजन तैयार है। भोजन किया। में प्यानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है। खुद बहुत श्रच्छा गाते हैं, ग्रोर में गाने लगती हूँ, तब तो वह भूमने ही लगते हैं । तीसरे पहर हम एक घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं।

रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं श्रोर वहाँ से लौटकर रायन करते हैं । न सास की घुड़कियाँ हैं, न ननदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने । पर इस सुख में भी कभी-कभी मुभ्भ एक रांका-सी होती है-फूल में कोई काँटा तो नहीं छिपा हुग्रा है, प्रकाशा के पीछे कहीं ग्रंधकार तो नहीं है ! मेरी समभ में नहीं ग्राता, ऐसी शांका क्यों होती है ? झ्ररे, यह लो, पाँच बज गए। विनोद तैयार है, श्राज टेनिस का मैच देखने जाना है। में भी जल़्दी से तैयार हो जाऊँ । शेष बातें फिर लिखूंगी।

हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी। ग्रवने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव केसे हैं ? रंग-रूप कैसा है ? ससुराल गयीं या श्रभी मैके ही में हो ? ससुराल गयों, तो वहाँ के ग्रनुभव श्रवरय लिखना । तुम्हारी खू ब नुमाइशा हुई होगी। घर, कुटुम्ब श्रौर मुहल्ले की महिलाग्रों ने घंघट उठा-उठा कर बूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना । देसं, फिर कब मुलाकात होती है।
$\succ$
गोरखपुर
१-ミ-२ぬ
व्यारी पद्मा,
तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे न ग्राने ही से में समभ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समभी थी कि तुम मंसूरी पहुँच गयों। श्रब उस श्रामोद-प्रमोद में भला, ग़रीब चंदा तुम्हें क्यों याद श्राने लगी ! श्रब मेरी समभ में ग्रा रहा है कि विवाह के नए ग्रोर पुराने ग्रादर्श में क्या अ्रंतर है। तुमने श्रपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। में लोक-लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ।

श्रच्छा, ग्रब मेरी बीती सुनो । दान-दहेज के टंटे से तो मुभ्के कुछ मतलब नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार-हृदय पाया है। खूब दिल खोलकर दिया होगा । मगर द्वार पर बारात आ्याते ही मेरी ग्रगिन-परीक्षा शुरू हो गई ? कितनी उरकंठा थी वरदर्शंन की, पर देखूं कैसे ! कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात श्राई। सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा, छत पर से देखूं। छत पर गई, पर वहाँ से भी कुछ न दिखाई दिया। हाँ, इस ग्रवराध के लिए श्रम्माँजी की घुड़कियाँ सुननी पड़ीं। मेरी जो बात इन लोगों को ग्रच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी रिक्षा के माथे मढ़ा जाता है । पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं। मगर किस-किसका मुँह पकड़ें !

द्वार-चार तो यों गुज़रा श्रोर भाँवरों की तैयारियाँ होने लगीं । जनवासे से गहनों ग्रौर कपड़ों का थाल श्राया । बहन ! सारा घर-स्त्री-पुरुष—स उस पर कुछ्व इस तरह टूटे, मानो इन लोगों ने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं। कोई कहता है, कंठा तो लाये ही नहीं; कोई हार के नाम को रोता है। श्रम्माँजी तो सचमुच रोने लगीं, मानो में डुबा दी गई। वर पक्षवालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी । मगर मैंने गहनों की तरफ़ श्रांख उठाकर भी नहीं देखा । हाँ, जब वर के विषय में कोई बात करता था, तो वन्मय होकर सुनने लगती थी । मालूम हुग्रा, दुबले-पतले ग्रादमी हैं । रंग साँवला है, श्राँखें बड़ी-बड़ी हैं, हुँसमुख हैं। इन सूचनाप्रों से दर्शानोलकंठा श्रौर भी प्रबल होती थी।

भांवरों का मुहूत ज्यों-ज्यों समीप पाता था, मेरा चित्त व्यय्र होता जाता था । ग्रब तक यद्याप मेंने उनकी भलक भी न देबी थी, पर मुभे उनके प्रति एक घभूतपूर्वं प्रेम का श्रनुभव हो रहा था। इस वक यदि मुभे मालूम हो जाता कि उनके दुरमनों को कुछ हो गया है, तो मैं बावली हो जाती। घ्रभी तक मेरा उनसे साक्षात् नहीं हुश्रा है, मेंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संस़ार का सबसे रुपवान पुछुष भी, मेरे चित्त को प्राकीषत नहीं कर सकता । प्रब वही मेरे सर्वस्व हैं।

भ्याधी रात के बाद भाँवरें हुँा । सामने हवन-कुंड था, दोनों श्रोर विप्र गरा बैंे हुए थे, दीपक जल रहा था। कुल-देवता की मूर्ति रखी हुई थी। वेदमंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुभे ऐसा मालूम हुप्रा कि सचमुच देवता विराजमान हैं। । घ्रग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुभे उस समय देवर्व की ज्योति से प्रदोप्त जान पड़ते थे। मुभे पहली बार ध्राध्याहिमक विकास का परिचय fिला। मैंने जब श्रन्नि के सामने मस्तक भुकाया, तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न थी, मैं उ्रनिन्नेव को धपने सम्मुख सूर्तमान्, स्वर्गीय श्राभा से तेजोमय देख रही थी। ग्राखिर भांवरॅं भी समाप्त हो गइं, पर पतिदेव के दर्शान न हुए।

अ्रब भ्रंतिम श्राशा यह थी कि प्रात:काल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे, उस समय देबूंगी। तब उनके सिर पर मोर न होगा, सखियों के साथ मैं भी जा बैठूँगी भ्रौर बूब जी भरकर देखूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ्ध घ्रीर ही कुचक रच रहा है। प्रात:काल देखती हूँ, तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ न थी। बारातियों के नाइते के लिए जो सामान भेजा गया था, वह काफी न था। जायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो। कभी किसी से दवे नहीं, जहां रहे शेर बनकर रहे । बोले-जाते हैं, तो जाने दो, मनाने की कोई जहरत नहीं। कन्यापक्ष का धर्मं है बारातियों का सट्कार करना, लेकिन सटकार का यह ग्रर्थ नहीं कि धमकी ध्रोर रोब से काम लिया जाय, मानो किसी घ्रफ़सर का पड़ाव हो। अ्यगर वह भ्रपने लड़के की शादी कर सकते हैं, तो में भी श्रपनी लड़की की जादी कर सकता हूँ।

बरात चली गई ग्रीर में पति के दशंन न कर सकी ! जारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हँसने का श्भवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था। वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए, मेरी ससुराल की निदा कर रहा है—उजड्ड हैं, लोभी हैं, बदमाश हैं। मुभे ज़रा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन पति के विरद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन श्रम्मांजी बोलीं-लड़का भी बेसमभ है। दूध-पीता बच्चा नहीं, क्रानून पढ़ता है, मूंछनदाढ़ी श्रा गई है। उसे श्रपने बाप को समभाना चाहिए था कि श्राप लोग क्या कर रहे हैं । मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। में सुनकर विलमिला उठी। कुछ बोली तो नहों, पर भ्रम्मांजी को मालूम ज़हर हो गया कि इस विषय में में उनसे सहमत नहीं ।

मैं तुम्हीं से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी, उसमें उनका क्या धर्म था ? ग्रगर वह ग्रपने पिता श्रौर श्रन्य सम्ब्बन्धियों का कहना न मानते, तो उनका श्रपमान न होता ? उस वक्त उन्होंने वही किया, जो उचित था। मगर मुभे विशवास है कि ज़रा मामला ठंढा होने पर वह घ्राएँगे। मैं घभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्वियाँ लाता है, तो दिल में घड़कन होने लगती है- इायद उनका पत्र भी हो। जी में बार-बार श्राता है, क्यों न में ही एक खत लिबूँ; मगर संकोच में पड़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूँगी । मान नहीं है, केचल संकोच है। पर हाँ, अ्यगर दस-पांच दिन श्रोर उनका पत्र न श्राया, या वह खुद न भायें, तो संकोच मान का रूप धारा कर लेगा।

क्या तुम उन्हें एक चिद्ठी नहीं लिख सकतीं? सब बेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी न करोगी ? मगर ईइवर के लिए उस खत में कहों यह न लिख देना कि चंदा ने प्रेराएा को है। क्षमा करना, ऐसी भद्दी ग़लती की तुम्हारी भोर से शंका करके में तुम्हारे घाथ श्रन्याय कर रही हूँ, मगर में समभदार थी ही कब ?
$y$

> मंसूरी
> २०-ह-२४

प्यारी चंदा,
मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबुजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने खयाल के श्रादमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी न निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया होता-प्रकाराए मुभ्कसे रूठे होते-मैं जिदगी भर उनकी सूरत न देखती। श्रगर कभी श्राते भी तो कृत्तों की तरह दुतकार देती । पुरुष पर सबसे बड़ा ग्रधिकार उसकी सत्री का है। माता-पिता को खुर्श रखने के लिए वह स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुरालवालों ने बड़ा घृरिात व्यवहार किया । पुराने खयालवालों का ग़ज़ब का कलेजा है, जो ऐसी बातें सहते हैं। देखो न उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ़ करते तुम्हारी ज़बान नहीं थकती। वह दीवार सड़ गई है। टीपटाप करने से काम न चलेगा। उसी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की ज़हरूत है।

श्रच्छा, श्रब कुछ मेरी भी कथा सुन लो । मुभे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दग़ा की है। इनकी ग्राधिक दशा वैसी नहीं, जैसी मैंने समभी थी। केवल मुभे ठगने के लिए इन्होंने सारा स्वाँग भरा था। मोटर माँगे की थी, बँगले का किराया ग्रभी तक नहीं दिया गया, फरनीचर किराए के थे। यह सच है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुभे धोखा नहीं दिया! कभी ग्रपनी दौलत की डोंग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन-सहन बना लेना, जिससे दूसरों का भ्यनुमान हो कि वह कोई बड़े धनी श्रादमी हैं, एक प्रकार का धोखा़ ही है । यह स्वाँग इसीलिए भरा गया था कि कोई शिकार फँस जाए।

ग्रब देखती हूँ कि विनोद मुभसे ग्रपनी श्रसली हालत को छछपाने का प्रयत्न किया करते हैं। श्रपने खत मुभे नहीं देखने देते। कोई मिलने श्राता है, तो वह चौंक पड़ते हैं श्रौर घबरायी हुई ग्रावाज़ में बैरा से पूछते हैं, कोन है ? तुम जानती हो, में धन की लौंडी नहीं। में केवल विशुद्ध हुदय चाहती हूँ । जिसमें

पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, वह ग्राज नहीं तो कल श्रवइय ही धनवान् होकर रहेगा। मैं इस कपट-लीला से जलती हूँ। श्रगर विनोद ग्रपनी कठिनाइयाँ कह दें; तो में उनके साथ सहानुभूति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी । यों मुभसे परदा करके वह मेरी सहानुभूति श्रोर सहयोग ही से हाथ नहीं धोते, मेरे मन में श्रविशवास, द्वेष श्रौर क्षोभ का बीज बोते हैं। यह fिंता मुभे मारे डालती है।

श्रगर इन्होंने घ्रपनी दशा साफ-साफ़ बता दो होती, तो में यहाँ मंसूरी भ्याती ही क्यों ? लखनऊ में ऐसी गरमी नहीं पड़ती कि श्रादमी पागल हो जाए। यह हजारों एँभये पर क्यों पार्नी पड़ता ? सबसे कठिन समस्या जीविका की है । कई विद्यालयों में श्रावेदन-पत्र भेज रखे हैं । जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के ग्रंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले तीन-चार सौ मिलेंगे । समभ में नहीं ग्राता, कैसे काम चलेगा । १५०) तो पापा मेरे कालेज का खर्च देते थे। ग्रगर दस-पाँच महीने जगह न मिली तो क्या करेंगे, यह फ़िॅ ग्रौर भी खाए डालती है 1

मुरिकल यही है कि विनोद मुभसे परदा रखते हैं। श्रगर हम दोनों बैठकर परामर्शा कर लेते, तो सारी गुत्थियाँ सुलभ जातीं। मगर शायद यह मुभे इस योग्य ही नहीं समभते। शायद इनका खयाल है कि मैं केवल रेइमी गुड़िया हूँ, जिसे भाँचि-भाँति के ग्राभूषराों, सुगंधों भ्रौर रेशामी वसत्रों से सजाना ही काफ़ी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होनेवाला है, तो दौड़े हुए श्राकर मुभे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुभे श्रविलम्ब दी जाती है, श्रौर बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात-दिन विनोद और फीड़ा एवं विलास में मग्न रहना चाहती हूँ, मानो मेरे हृदय में गंभीर ग्रंश है ही नहीं ! यह मेरा श्रपमान है, घोर श्रपमान, जिसे में श्रब नहीं सह सकती। मैं श्रपने संपूर्शा ग्रधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ।

बस, इस वक्त इतना ही। बाक़ी फिर। ग्रपने यहाँ का हाल-हवाल विस्तार से लिखना। मुभे श्रपने लिए जितनी चिता है, उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है । देखो, हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम ग्रपनी स्वदेरी, पाँच हज़ार वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए द्रुतगामी मोटर-बोट पर। घ्यवसर,

विज्ञान ध्रौर उद्योग मेरे साथ हैं । लेकिन कोई दैवी विपत्ति श्रा जाए, तब भी इसी मोटर-बोट पर बूबूँगी। साल में लाबों ग्रादमी रेल की टककरों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहों करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस ।

## $\xi$

प्यारी पधा,
तुम्हारा ख़त मिला, श्राज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुभसे उपदेशा लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थं ही भाक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी प्रााथिक दशा की जांच-पड़ताल नहीं की ? बस, एक सुंदर, रसिक, वाएी-मधुर युवक को देखकर फूल उठों। भब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम श्रपने व्यवहार से, रहन•सहन से सिद्ध कर दो कि तुममें गंभीर श्रंश भी है, फिर देबूं कि विन द बाबू कैसे तुमसे परदा रखते हैं।

भौर बहन, यह तो मानवी स्वभाव है । सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न सममें । इस स्वांग को घंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है ग्रोर जो इस काम में सफल हो जाता है, उसी का जीवन सफल समभा जाता है। जिस युग में घन ही सव्वर्रधान हो, मयादा, कीवत, यश-पहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वाँग भरना एक लाज़िमी बात हो जाती है। घ्यधिकार योग्यता का मुंह वाकते हैं। यही समभ लो कि इन दोषों में फूल ग्रोर फल का सम्बन्ब है। योग्यता का फूल लगा, मौर श्रधिकार का फल म्राया।

इस ज्ञानोपदेश के बाद अ्रब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूं। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था, उसका बहुत श्रच्छा श्रसर हुश्रा । उसके पाँचवें ही दिन स्वामी का कृपापत्र मुभे मिला। बहन, वह स्तर पाकर मुभे कितनी खुखी हुई, इसका तुम श्रनुमान कर सकती हो। मानूम होता था, ग्रंषे को ग्राँबें

मिल गई हैं । कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे घ्राती थी। सारे घर में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र घ्यं्यंत निराशाजनक जान पड़ता, मेरे लिए वह संजीवन-मंत्र था, आ्राशादीपक था। प्रायोश ने बरातियों की उद्दण्ता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे ! किर जनातियों ने भी, बरातियों का जैसा अादर-सरकार करना चाहिए था, वैसा नहीं किया । घ्रंत में लिखा था-'प्रिये, तुम्हारे दरांनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहों सकता । तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित अंखों के सामने रहती है। पर कुल-मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता-पिता का रख न वाऊँ, श्रा नहों सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राएा ही निकल जाएं, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता । हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं-चाहे इघर की दुनिया उघर हो जाए, कपूत कहलाऊँ, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े, पर श्रपनी दूसरी शादी न कहलँगा। मगर जहाँ तक में समभता हूँ, मामला इतना तूल न खींचेगा। ये लोग थोड़े दिनों में नमं पड़ जाएंगे ग्रौर तब में ग्राऊँगा भौर अ्यपनी हृदयेश्वरी को प्रांखों पर बिठाकर लाऊंगा।'

बस, श्यब मैं संतुष्ट हूं बहन, मुभे ग्रोर कुछ न चाहिए। स्वामी मुभु पर इतनी कृषा रखते हैं, इससे ग्रधिक श्रोर वह क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुन्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी, तुम्हारे पवित्र चराों से लगी रहेगी। उसे बिसारना मत।

बहन, ग्रांखों में ं ग्रांसू भर भ्वाते हैं, अ्यब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना ।

> तुम्हारी,
> चंदा

दिल्ली
१ц-१२-२ぬ

प्यारी बहन,
तुमसे बार-बार क्षमा माँगती हूँ, वैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने का

कारएा भ्रालस्य न था, सैर-सपाटे की धुन न थी। रोज़ सोचती थी कि ग्राज लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम श्रा पड़ता था, ऐसी कोई बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा ग्रा खड़ी होती थी कि चित्त श्रशांत हो जाता था ग्रौर मुँह लपेटकर पड़ रहती थी। तुम मुभे श्रब देखो तो शायद पहचान भी न सको ।

मंसूरी से दिल्ली ग्राये एक महीना हो गया ! यहाँ विनोद को तीन सौ रुपये की एक जग़ मिल गई है । यह सारा महीना बाज़ार की खाक छानने में कटा । विनोद ने मुभ्फे पूरी ख्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहँँ, करूँ; उऩसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेळमान हैं। गहस्थी का सारा बोभ मुभ पर डालकर वह निरिचत हो गए हैं। ऐसा बेफिक मैंने ग्रादमी हो नहीं देखा। हाजिरी की परवाह है, न डिनर की, बुलाया तो श्रा गए, नहीं तो बैहे हैं । नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। उन्हं डाटूँ तो में, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ, वह मेरे प्रबंध की श्यालोचना करें, ऐब निकालें। मैं चाहती हूँ, जब में बाजार से कोई चीज़ लाऊँ, तो वह्ट बतावें कि मैं जट गयी या जीत श्रायी, मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे श्रौर उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन ग्ररमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। में नहीं समभती, इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह-प्रबंध में सफल हो सकती है।

विनोद के इस सम्पूरां ग्राॅमसमर्पएा ने मेरी निज की ज़रूरतों के लिए कोई गुंजाइरा ही नहीं रखी। ग्रपने शौक की चीज़ खुद खरीदकर लाते बुरा मालूम होता है, कम से कम मुभसे नहीं हो सकता। में जानती हूँ, मैं ग्रपने लिए कोई चीज़ लाऊँ, तो वह नाराज़ न होंगे । नहीं, मुभे विशवास है, ख़ुरा होंगे; लेकिन मेरा जी चाहता है, मेरे शौक-सिंगार की चीज़ वह खुद लाकर दें। उनसे लेने में जो श्रानंद है, वह खुद जाकर लाने में नहीं । पिताजी ग्रब भी मुभे 900 रु० महीना देते हैं ग्रौर उन रुपयों को में ग्रपनी ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ । पर न जाने क्यों, मुभे भय होता है कि कहीं विनोद समभें, मैं उनके रुपये खर्च किए डालती हूँ । जो श्रादमी किसी बात पर नाराज़ नह्ंी हो सकता, वह किसी बात पर खुइ भी नहीं हो सकता । मेरी समभ ही में नहीं प्राता, वह किस बात से खुछा ग्रौर किस बात से नाराज़ होते हैं ।

बस, मेरी दशा उस श्रादमी की-सी है, जो बिना रास्ता जाने इधर-उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा, हम दोनों गडित का प्रशन लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखती थीं। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था, तो हमें कितना हार्fिक ग्रानंद मिलता था। मेहनत सफल हुई, इसका विशवास हो जाता था। जिन गएिएत की पुस्तकों में प्रशनों के उत्तर न लिखे होते थे, उनके प्रशन हल करने की हमारी इच्छा ही न होती थी । सोचते थे, मेहनत श्रकारथ जाएगी। में रोज़ प्रशन हल करती हूँ, पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या ग़लत । सोचो, मेरे चित्त की क्या दशा होगी !

एक हफ़्ता होता है, लखनऊ की मिस रिग से भेंट हो गई। यह लेडीडाक्टर हैं ग्रौर मेरे घर बहुत ग्राती-जाती हैं। किसी का सिर भी धमका श्रौर मिस रिग बुलायी गईं। पापा जब मेडिकल कालेज में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने इन मिस रिग को पढ़ाया था। उस़का एहसान वह श्रब तक मानती हैं। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्र्या न देना श्रशिष्टता की हद होती। मिस रिग ने मंजूर कर ली । उस दिन मुभे जितनी कठिनाई हुई है, वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंगरेजों के साथ टेबुल पर नहीं खाया। उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार हैं, इसका मुभे बिलकुल ज्ञान नहीं। मैंने समभा था, विनोद मुभे सारी बातें बता देंगे। वह बरसों ग्रूँगरेजों के साथ इंगलैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिंग के ग्राने की सूचना भी दे दी, पर उस भले ग्रादमी ने मानो सुना ही नहीं। मिंने भी निरचय किया, में तुमसे कुछ न पूछूंगी, यही न होगा कि मिस रिग हँसेंगी । बला से । श्रपने ऊपर बार-बार भुँभूलाती थी कि कहाँ से मिस रिग को बुला बैठी। पड़ोस के बँगलों में कई हमी-जैसे परिवार रहते हैं। उनसे सलाह ले सकती थी। पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुभ्भ गँवारिन समभेंगे। घपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक श्राँसू भी बहाती रही । श्राखिर निराश होकर श्रपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिग श्रायीं। हम दोनों भी मेज़ पर बैंे । दावत शुरु हुई। में देखती थी कि विनोद बार-बार भेपते थे श्रौर मिस रिग बार-बार नाक सिकोड़ती थीं, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं रार्म

के मारे मरी जाती थी । बारे किसी भाँति विपत्ति सिर से टली । तब मैंने कान पकड़े कि श्रब किसी श्रंगरेज की दावत न कहँंगी।

उस दिन से देख रही हूँ, विनोद मुभसे कुछ रंखचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वह शायद समभते हैं कि मिंने उनकी भद्द करा दी। में समभ रही हूँ कि उन्होंने मुभे लज्जित किया। सच कहती हूँ चंदा, गृहस्थी के इन भंभटों से मुभे श्रब किसी से हँसने-बोलने का श्रवसर नहीं मिलता । इषर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चली गई। श्रब वह सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते । हाँ, में चलूं तो वह तैयार हो जाएंगे। में चाहती हूँ, प्रस्ताव उनकी श्रोर से हो, मैं केवल उसका श्रनुमोदन करूँ। शायद श्रब वह पहले की श्रादतें छोड़ रहे हैं। में तपस्या का संकल्प उनके मुख़ पर ग्रंकित पाती हूं। जान पड़ता है, ग्रपने में गृह-संचालन की शाक्ति न पाकर उन्होंने सारा भार मुभ पर डाल दिया है। मंसूरी में वह घर के संचालक थे। दो-ढाई महीन में १५ सौ खर्च किए। कहाँ से लाये, यह मैं भ्भब तक नहीं जानती । पास तो शायद ही कुछ रहा हो । संभव है, किसी मित्र से ले लिये हों । ३०० रु० महीने की श्रामदनी में थिएटर घ्रौर सिनेमा का जिक्र ही क्या। पू० रु० तो मकान ही के निकल जाते हैं । में इस जंजाल से तंग श्रा गई हूँ। जी चाहता है, विनोद से कह दूँ कि मेरे चलाए यह ठेला न चलेगा। अ्राप दो-ढाई घंटा यूनिवर्सटटो में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, ख़ब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएँ श्रोर मैं सुबह् से ग्राधी रात तक घर के भंभटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठानकर उनके पास गई भी, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हर लेता है । उनका विकसित मुखमंडल, उनके श्यनुरफ्क नेत्र, उनके कोमल शब्द मुभ पर मोहिनी मंत्र-सा डाल देते हैं। उनके एक आ्यालगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है।

बहुत अ्रच्छा होता, भगर यह इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सीम्य न होते । तब कदाचित् में इनसे भगड़ बैठती, ग्रवनी कठिनाइयाँ कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुभे जैसे भेड़ बना लिया है । मगर इस माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूं। एक तरह से में श्रपना श्राह्मसम्मान खो बैठी

हूँ! मैं क्यों हरएक बात में किसी की श्रप्रसन्नता से डरती रहती हूँ। मुभममें क्यों नहीं यह भाव भ्राता कि जो कुछ मैं कर रही हूं, वह ठीक है । मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूं ? इस मनोतृतित पर मुभे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। ग्रब इस वक्त बिदा होती हूँ । श्रवने यहाँ के समाचार लिखना, जी लगा है ।
तुम्हारी,
पद्या

## ■

> काइी

२と-१२-२य
प्यारी पद्मा,
तुम्हारा पत्र पढ़कर मुभे कुछ दु:ख हुग्रा, हँसी भ्यायी, कुछ कोष पाया। तुम क्या चाहती हो, यह तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने भ्यादर्शा पति पाया है, व्यर्थ की शंकाग्रों से मन को श्ररांतंत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती थीं, वह तुम्हें मिल गई। दो ग्रादमियों के लिए ३०० रु० कम नहीं होते। उस पर झ्रभी तुम्हारे पापा भी 200 रु० दिये जाते हैं। श्रब श्रौर क्या चाहिए ? मुभे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ भ्रव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक राबद भी नहीं।

में $१ ४$ तारीख को काशी ग्रा गई। स्वामी स्वयं मुभे बिदा कराने गये थे। घर से चलते समय बहुत रोयी। पहले में समभती थी कि लड़कियां भूठमूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिए तो माता-पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी, दशहरा श्रोर बड़े दिन की छुट्टियों के बाद छः सालों से इस वियोग का श्रनुभव कर रही हूँ। कभी ग्रांखों में ग्राँसू न ग्राते थे। सहेलियों से मिलने की ख़ुरी होती थी। पर ग्रबकी तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। श्रम्मांजी के गले लिपटकर तो मैं छतना रोयी कि मुभे मूचर्छा श्रा गई। पिताजी के वैरों पर लेटकर रोने की ग्रभिलाषा मन ही में रह गई। हाय, वह रुदन का श्रानंद! उस समय पिता के चराोों पर गिरकर रोने के लिए मैं अ्यपने प्रारा भी दे देती । यही रोना भ्याता था कि मैंने

इनके लिए कुछ न किया। मेरा पालन－पोष्या करने में इन्होंने क्या कुछ भी कष्ट उठा रखा－।

में जन्म की रोगिएी हूँ। रोज़ ही बीमार रहती थी। ग्रम्माँजी रात－रात भर मुभे गोद में लिये बैठी रह जाती थीं । पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद ग्रभी तक ग्राती है । उन्होंने कभी मुभे कड़ी निगाह से नहीं देखा । मेरे सिर में दर्द हुग्रा ग्रौर उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। १० वर्ष की उम्र तक तो यों गये । छः साल देहरादून में गुज़रे । श्रब，जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूँ，तो यों पर भाड़कर श्रलग हो गई । कुल 5 महीने तक उनके चराणों की सेवा कर सकी श्रौर यही $\bar{\square}$ महीने मेरे जीवन की निधि हैं। मेरी ईंरवर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो श्रोर फिर इसी अ्रतुल पितृस्नेह का ग्रानंद भोगूँ।

संध्या समय गाड़ी स्टेशान से चली। में ज़नाने कमरे में थी। ग्रौर लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुभे स्वामीजी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना，सहानुभूति ग्रौर श्राश्र्य के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था । ऐसा जान पड़ता था，जैसे कोई क़ैदी कालेपानी जा रहा हो ।

घण्टे भर के बाद गाड़ी एक स्टेरान पर रुकी । मैं पीछे की ग्रोर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला श्रोर किसी ने कमरे में क़दम रखा। उस कमरे में एक भी श्रौरत न थी। मिंने चौंककर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुँह छिपा लिया ग्रौर बोली—श्राप कौन हैं ？यह जनाना कमरा है। मरदाने कमरे में जाइए।

पुरुष ने खड़े－खड़े कहा——में तो इसी कमरे में बैठूंगा। मरदाने कमरे में भीड़ बहुत है।

मैंने रोष से कहा－नहीं，श्राप इसमें नहीं बैठ सकते।
＇मैं तो बैठृँगा।＇
＇श्रापको निकलना पड़ेगा। श्राप श्रभी चले जाइए，नहीं तो में ग्रभी जंजीर खींच लूँगी।
＇भ्ररे साहब，मैं भी भ्रादमी हूँ，कोई जानवर नहीं हूँ । इतनी जगह पड़ी हुई है । ग्रापका इसमें क्या हरज है ？＇

गाड़ी ने सीटी दी । मैं ग्रोर भी घबराकर बोली－＇ं्राप निकलते हैं या में जंजीर खीचूं ？

पुरुष ने मुसकराकर कहा—》्याप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। एक ग़रीब श्रादमी，पर श्रापको ज़रा भी दया नहीं श्राती ？

गाड़ी चल पड़ी। मारे फोध श्रीर लज्जा के मुंभे पसीना श्रा गया। मैंने फ़ौरन द्वार खोल दिया ग्रौर बोली—श्रच्छी बात है，ग्राप बैठिए，मैं ही जाती हूँ।

बहन，मैं सच कहती हूँ，मुभे उस वक़त लेरा－मात्र भी भय न था। जानती थी，गिरते ही मर जाऊँगी；पर एक श्रजनबी के साथ श्रकेले बैठने से मर जाना श्रच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बांह पकड़ ली श्रौर श्रंदर खींचता हुप्रा बोला－अब तक तो श्रГपने मुमे कालेवानी भेजने का सामान कर दिया था । यहां श्रौर कोई तो है नहीं，फिर श्राप इतना क्यों घबराती हैं ？बैठिए，ज़रा हँसिए－बोलिए। श्रगले स्टेरान पर में उतख जाऊँगा，इतनी देर तक तो कृपा－कटाक्ष से वंचित न कीजिए। श्रापको देख कर दिल क़ाबू से बाहर हुग्रा जाता है। क्यों एक ग़रीब का सून सिर पर लीजिएगा ？．．．

मैंने भटककर श्रपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह काँपने लगी । ग्राँखों में श्राँसू भर श्राए। उस वक्त ग्रणर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती，तो मेंने जरुर उसे निकाल लिया होता，ग्रौर मरने－मारने को तैयार हो गई होती। मगर इस दशा में कोध से ग्रोंठ चबाने के सिवा भ्रौर क्या करती ！ग्राखिर भल्लाना व्यर्थ समभकर मेंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा－घ्याप कौन हैं ？उसने उसी ढिठाई से कहा－तुम्हारे प्रेम का इच्छुक ।
＇भाप तो मज़ाक करते हैं। सच बतलाइएए।＇
＇सच बता रहा हूँ । तुम्हारा श्राशिक‘हूँ।＇
＇भ्रगर ग्राप मेरे ग्राशिक हैं，तो कम से कम इतनी बात मानिए कि श्रगले स्टेशान पर उतर जाइए । मुभे बदनाम करके श्राप कुछ्ध न पाएँगे। मुभ पर इतनी दया कीजिए।＇मैंने हाथ जोड़कर यंह बात कही। मेरा गला भी भर श्राया था।

१४

उस श्रादमी ने द्वार की श्रोर जाकर कहा-झ्रगर ग्रापका यही हुक्म है, तो लीजिए, जाता हूं। याद रखिएगा ।

उसने द्वार खोल लिया श्रौर एक पांव श्रागे बढ़ाया । मुभ्षे मालूम हुग्रा, वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन, नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई । मेंने बिजली की तरह लपककर उसका हाथ पकड़ लिया ग्रौर श्रपनी तरफ़ ज़ोर से खींच लिया ।

उसने ग्लानि से भरे स्वर में कहा—'क्यों खींच लिंया ? मैं तो चला जा रहा था ।'
'ग्रगला स्टेशन श्राने दीजिए।'
'जब श्राप. भगा रही हैं, तो जितनी जलद भाग जाऊँ, उतना ही ग्रच्छा ।'
‘में यह कब कहती हूँ कि ग्राप चलती गाड़ी से कूद पड़िए ।'
'झ्रगर मुभ पर इतनी दया है, तो एक बार ज़रा दर्शांन ही दे दो ।'
'ध्रगर छगापकी स्ती से कोई दूसरा पुरुष ऐसी बातें करता, तो ग्रापको कैसी लगतीं ?'

पुरुष ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा—मैं उसका खून पी जाता ।
मिंने नि:संकोच होकर कहा—तो फिर ग्रापके साथ मेरे पति क्या व्यवहारा करेंगे, यह भी ग्राप समभते होंगे ?
'तुम श्रपनी रक्षा श्राप ही कर सकती हो। प्रिये, तुम्हें पति की मदद की ज़रूरत ही नहीं। श्रब भाश्रो, मेरे गले से लग जाग्रो। में ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी श्रौर सेवक हूँ।'

मेरा हृदय उछ्छल पड़ा । एक बार मूंह से निकला—'স्ररे ! श्राप !!' ग्रौर मैं दूर हटटकर खड़ी हो गई'। एक हाथ लम्बा घूंघट खींच लिया। मुंह से एक घब्द न निकला ।

स्वामी ने कहा—प्रब यह बार्मं श्रौर परदा कैसा ?
'भ्राप बड़े छलिये हैं। इतनी देर तक मुभे रुलाने में क्या मज़ा श्राया ?'
स्वामी-इतनी देर में मैंने तुम्हें fजतना पहचान लिया, उतना घर के श्रंदर शायद बरसों में भी न पहचान सकता। यह श्रपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़तीं ?

दो सखियाँ

## 'अ्यवरय !’

'बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिललगी बहुत दिनों तक याद रहेगी।'
मेरे स्वामी ग्रौसत कद के, साँवले चेचकरु, दुबले श्रादमी हैं। उनसे कहीं रूपवान् पुरुष मैंने देखे हैं; पर मेरा हृदय कितना उललसित हो रहा था ! कितनी श्रानंदमय संतुष्टि का श्रनुभव कर रही थी, में बयान नहीं कर सकती ।

मैंने पूछा—ातड़ी कब तक पहुँचेगी ?
'शाम. को पहुँच जायंगे।'
मेंने देखा, स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है ! वह दस मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ़ ताकते रहे। मिंने उन्हें केवल बातों में लगाने ही के लिए यह ग्रनावरयक प्ररन पूछा था। पर श्रब भी जब वह बोले, तो मेंने फिर न छेड़ा । पानदान खोलकर पान लगाने लगी। सहसा उन्होंने कहा-चंदा, एक बात कहूँ !

मैंने कहा-厄ाँ-हाँ, शौक़ से कहिए ।
उन्होंने सिर फुकाकर शार्माते हुए कहा-मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो, तो तुमसे विवाह न करता । झ्रब तुम्हें देखकर मुभे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ' श्रन्याय किया है। में किसी तरह तुन्हारे योग्य न था!

मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा-ऐसी बातें न कीजिए। ग्राप जैसे हैं, मेरे सर्वस्व हैं । में ग्रापकी दासी बनकर श्रपने भाग्य को घन्य मानती हूँ ।

दूसरा स्टेहान ग्रा गया। गाड़ी रकी। स्वामी चले गए। जब-जब गाड़ी रुकती थी, वह श्राकर दो-चार बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुँच गए । मकान एक गली में है श्रौर मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सासजी स्वभाव की रूखी हैं । लेकिन ग्रभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती । सम्भव है, मुभे भ्रम हो रहा हो। फिर लिखूंगी।

मुभें इसकी चिचता नहीं कि घर कैसा है, ग्रार्थिक दशा कैसी है, सास-ससुरं कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुभसे ख़्बा रहें। पतिदेव को मुभसे प्रेम है, यह मेरे लिए काफ़ी है। मुभे श्रौर किसी बात की परवा नहीं। तुम्हारे बहनोईजी का मेरे पास बार-बार ग्राना सासजी को घच्छा नहीं लगता। वह

समभती हैं, कहीं यह सिर न् चढ़ जाए'। क्यों मुभ्क पर उनकी यह श्रकृपा है, कह नहीं सकती; पर इतना जानती हूँ कि वह प्रगर इस बात से नाराज़ होती हैं, तो हमारे ही भले के लिए। वह ऐसी कोई बात क्यों करेंगी, जिससे हमारा हित न हो। ग्रपनी संतान का श्रहित कोई माता नहीं कर सकती। मुभमें ही कोई बुराई उन्हें नज़र ग्रायी होगी। दो-चार दिन में ग्राप मालूम हो जाएगा। श्रपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की श्राशा एक महीने से पहले तो है नहीं; तुम्हारी ख़ुशी ।

## $\varepsilon$

## देहली

२-२-२६
प्यारी बहन,
तुम्हारे प्रथम मिलन की कुतूहलमय कथा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो गया। मुभे तुम्हारे ऊपर हसद हो रहा है। मैंने समभा था, तुम्हें मुभ पर हसद होगा, पर म्किया उलटी हो गई। तुम्हें चारों ग्रोर हरियाली ही नज़र श्राती है; मैं जिधर नज़र डालती हूँ, सूखे रेत भ्रौर नग्ब टीलों के सिवा ध्रोर कुछ नहीं । खैर ? श्रब कुछ मेरा भी वृत्तांत सुनो-
'भ्रब जिगर थामकर बैठो, मेरी बारी श्रायी ।'
विनोद की श्रविचलित दार्शांनिकता श्रब श्रसह्य हो गई है। कुछ विचित्र जीव हैं। घर में ग्राग लगे, पत्थर पड़े, इनको बला से ! इन्हें• मुभ पर ज़रा भी दया नहीं ग्राती। मैं सुबह से शाम तक घर के भंभटों में कुढ़ा करुँ, इन्हें कुछ परवाह नहीं। ऐसा सहानुभूति से खाली श्रादमी कभी नहीं देखा था। इन्हें तो किसी जंगल में तपस्या करनी चाहिए थी। ग्रभी तो खैर दो ही प्रारी हैं, लेकिन कहीं बाल-बचचे हो गए तब तो में बे-मौत मर जाऊँगी। ईइवर न करे, वह दारुा विपत्ति मेरे सिर पड़े ।

चंदा, मुभे ग्रब दिल से लगी हुई है कि किसी भाँति इनकी यह समाधि भंग कर दूँ । मगर कोई उपाय सफल नहीं होता कोई चाल ठीक नहीं पड़ती।

एक दिन मैंने उनके कमरे के लैंप का बत्ब तोड़ दिया। कमरा श्रँचेरा पड़ा रहा। ग्राप सैर करके घ्याये, बो कमरा भंधेरा देखा । मुभसे पूछ्छा, मैंने कह दिया, बल्ब टूट गया । बस, पापने भोजन किया ओर मेरे कमरे में घ्राकर लेट रहे। पत्रों भ्रौर उपन्यासों की श्रोर देखा वक नहों, न-जाने वह उत्सुकता कहाँ विलीन हो गई। दिन भर गुज़र गया, श्रापको बल्ब लगवाने की कोई क़क नहीं । श्राखिर मु भी को बाजारं से लाना पड़ा।

एक दिन मैंने भुंम्मलाकर रसोइये को निकाल दिया। सोचा, जब लाला रात भर भूखे सोएँगे तब भ्रांडें खुलेंगी। मगर इस भले भ्रादमी ने कुछ पूछा तक नहीं । चाय न मिली, कुछ परवा नहीं। ठीक दस बजे भ्रपने कपड़े पहने, एक बार रसोई की घोर जाकर देखा, सन्नाटा था। बस, कालेज चल दिए। एक श्रादमी पूबता है, महाराज कहाँ गया, क्यों गया, श्रब क्या इंतजाम होगा, कोन खाना पकाएगा, कम से कम इतना तो मुभसे कह सकते थे कि तुम भ्रगर नहीं पका सकतीं, तो बाज़ार से कुछ खाना मँगवा लो।

जब वह चले गए, तो मुभे बड़ा पश्चात्ताप हुग्रा। रायल होटल से खाना मँगवाया श्रोर बैरे के हाथ कालेज भेज दिया। पर सुद भूखी ही रही। दिन भर भूख के मारे बुरा हाल था। सिर में दर्द होने लगा। श्राप कालेज से श्राये ग्रोर मुभे पड़े दे बा तो ऐसा परेशान हुए मानो मुभे त्रिदोष है। उसी वक़्त एक डाक्टर बुला भेजा। डाक्टर श्भाये, श्रांखें देखीं, जबान देखी, हरारत देखी, लगाने की दवा श्रलग दी, पीने की झ्रलग। अ्राद मी दवा लेने गया। लौटा तो १२ रुपये का बिल भी था। मुभे इन सारी बातों पर ऐसा फोष श्रा रहा था कि कहीं भागकर चली जाऊँ। उस पर ग्राप श्राराम-कुरसी डालकर मेरी चारपाई के पास बैठ गए भ्रौर एक-एक पल पर पूछ्छते लगे, कैसा जी है। दर्द कुछ्ध कम हुग्रा ? यहाँ मारे भूख के श्रांते कुलमुला रही थीं। दवा हाथ से छुई तक नहीं। श्रासिर भस मारकर मैंने फिर बैरे से खाना मँगवाया।

फिर चाल उलटी पड़ी। मैं डरी कि कहीं सबेरे फिर महाशाय डाक्टर को न बुला बैठें, इसलिए सबेरा होते ही हांरकर फिर घर के काम-धंधे में लगी। उसी वक्त एक दूसरा महाराज बुलवाया। भ्भपने पुराने महाराज को बेकसूर निकालकंर दंडस्वहूप एक काठ के उल्लू को रखना पड़ा, जो मामूली चपातियाँ

भी नहीं पका सकता था। उस दिन से एक बला गले पड़ी। दोनों वक़त दो घंटे इस महाराज को सिखाने में लग जाते हैं। इसे ग्रपनी पाक-कला का ऐसा घमंड है कि में चाहे जितना बकूं, पर करता ग्रपने मन की है । उस पर बीचबीच में मुस्कराने लगता है, मानो कहता हो कि 'तुम इन बातों को क्या जानो, चुपचाप बैठी देखती जाग्रो।' जलाने चली थी विनोद को, श्रौर खुद जल गई। रुपये खर्च हुए वह तो हुए ही, एक ग्रोर ज़ंजाल में फँस गई । में खूब जानती हूँ कि विनोद का डाक्टर को बुलाना या मेरे पास बैंे रहना केवल दिखावा था। उनके चेहरे पर ज़रा भी घबराहट न थी, चित्त ज़रा भी झ्ञांांत न था

चंदा, मुभे क्षमा करना। मैं नहीं जानती कि. ऐसे पुरुष के पाले पड़कर तुम्हारी क्या दशा होती; पर मेरे लिए इस दशा में रहना श्रसह्य है। में श्रागे जो वृत्तांत कहनेवाली हूँ, उसे सुनकर तुम नाक-भौं सिकोड़ोगी, मुभे कोसोगी, कलंकिनी कहोगी; पर जो चाहे कहो, मुभे परवा नहीं। ग्राज चार दिन होते हैं, मैंने त्रिया-चरित्र का एक नया ग्रभभनय किया। हम दोनों सिनेमा देखने गये थे। वहाँ मेरी बगल में एक बंगाली बाबू बैठे हुए थे । विनोद सिनेमा में इस तरह बैठते हैं, मानो ध्यानावस्था में हों। न बोलना, न चालना। फिल्म इतना सुन्दर था, ऐक्टिग इतना सजीव कि मेरे मुंह से बार-बार प्रशांसा के शब्द निकल जाते थे, बंगाली बाबू को भी बड़ा श्रानंद श्रा रहा था। हम दोनों उस फिल्म पर श्रालोचनाएँ करने लगे। वह फिल्म के भावों की इतनी रोचक व्यास्या करता था कि मन मुग्ध हो जाता था। फिल्म से ज्यादा मज़ा मुभे उसकी बातों में ग्रा रहा था । बहन, सच कहती हूँ, राक्ल-सूरत में वह विनोद के तलुग्रों की बराबरी भी नहीं कर सकता, पर केवल विनोद को जलाने के लिए मैं उससे मुस्करा-मुस्कराकर बातें करने लगी। उसने समभा, कोई इिकार फँस गया। श्रवकाश के समय वह बाहर जाने लगा, तो में भी उठ खड़ी हुई; पर विनोद भ्भपनी जगह पर ही बौठे रहे ।

मैंने कहा-बाहर चलते हो, मेरी तो बैठे-बँंठे कम र दुख गई ।
विनोद बोल-हाँ-हाँ, चलो, इधर-उधर टहल ग्राएँ।
मेंने लापरवाही से कहा-तुम्हारा जी न चाहे तो मत चलो, में मजबूर नहीं करती ।

दो सखियाँ
विनोद फिर श्रपनी जगह पर बैठते हुए बोले-श्रच्छी बात है ।
मैं बाहर भ्रायी तो बंगाली बाबू ने पूछा-₹या ग्राप यहीं की रहनेवाली हैं ?
'मेरे पति यहाँ यूनिर्वसिटी में प्रोफेसर हैं ।'
'श्रच्छा ! वह ग्रापके पति थे। ग्रजीब ग्रादमी हैं।'
'श्रापको तो मैंने शायद यहाँ पहले ही देखा है ।'
'हाँ, मेरा मकान तो बंगाल में है। कंचनपुर के महाराजा साहब का प्राइवेट सेफेटरी हूँं। महाराज साहब वायसराय से मिलने ग्राये हैं ।'
'तो ग्रभी दोनचार दिन रहिएगा ?'
'जी हां, श्राशा करता हूँ । रहूँ तो साल भर रह जाऊँ। जाऊँ तो दूसरी गाड़ी से चला जाऊँ। हमारे महाराजा साहब का कुछ ठीक नहीं । यों बड़े सज्जन श्रौर मिलनसार हैं । ग्रापसे मिल कर बहुत खुशा होंगे ।'

यह बातें करते-करते हम रेस्टाँ में पहुँच गए। बाबू ने चाय श्रोर टोस्ट लिया। मैंने सिर्फ़ चाय ली।
'तो इसी वक्त ग्रापका महाराजा साहब से परिचय करा दूँ। ग्रापको श्राइचर्य होगा कि मुकुटधारियों में भी इतनी नम्रता ग्रौर विनय हो सकती है। उनकी बातें सुनकर ग्राप मुग्ध हो जाएंगी ।'

मैंने घाईने में ग्रपनी सूरत देखकर कहा—जी नहीं, फिर किसी दिन पर रखिए। श्यापसे तो श्रक्सर मुलाक़ात होती रहेगी। क्या ग्रापकी सत्री श्रापके साथ नहीं भ्रायीं ?

युवक ने मुस्कराकर कहा—मैं श्रभी क्वाँरा हूँ श्रीर शायद क्वाँरा ही रहूँ ।
मैंने उत्सुक होकर पूद्छा-प्रच्छा ! तो श्राप भी स्त्रियों से भागनेवाले जीवों में हैं । इतनी बातें तो हो गई श्रौर ग्रापका नाम तक न पूछा !

बाबू ने ग्रपना नाम भुवनमोहन दास गुप्त बताया। मैने श्रपना परिचय दिया।
‘जी नहीं; मैं उन ग्रभागों में हूँ, जो एक बार निराश होकर फिर उसकी परीक्षा नहीं करते । रूप की तो संसार में कमी नहीं, मगर रूप ग्रौर गुएा का मेल बहुत कम देखने में ग्राता है । जिस रमरीी से मेरा प्रेम था, वह ग्राज एक बड़े वकील की पत्नी है । में ग़रीब था। इसकी सज़ा मुभे ऐसी मिली कि

जीवन-पयंत न भूलेगी। साल भर तक जिसकी उपासना की, जब उसने मुभे घन पर बलिदान कर दिया, तो ग्रब श्रौर क्या '््राशा रखूं ?'

मैंने हँसकर कहा——्रापने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी !
भुवन ने सामने द्वार की ग्रोर ताकते हुए कहा—मेंने ग्राज तक ऐसा वीर ही नहीं देखा, जो रमराायों से परास्त न हुग्रां हो। ये हृदय पर चोट करती हैं घौर हृदय एक ही गहरी चोट सह सकता है। जिस रमयी ने मेरे प्रेम को तुच्छ समभकर पैरों से कुचल दिया, उसको में दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ग्रांखों में धन कितनी तुच्छ वस्तु है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । मेरा जीवन उसी दिन सफल होगा, जब विमला के घर के सामने मेरा विशाल भवन होगा श्रौर उसका पति मुभसे मिलने में ग्रपना सौभाग्य समभेगा ।

मैंने गम्भीरता से कहा-यह तो कोई बहुत ऊँचा उद्देइय नहीं है । भ्राप यह क्यों समभते हैं कि विमला ने केवल धन के लिए श्रापका परित्याग किया। सम्भव है, इसके श्रोर भी काराए हों। माता-पिता ने उसी पर दबाव डाला हो, या श्यवने ही में उसे कोई ऐसी त्रुटि दिखाई दी हो, जिससे ग्रापका जीवन दु:खमय हो जाता। ग्राप यह क्यों समभते हैं कि जिस प्रेम से वंचित होंकर श्राप उतने दुखी हुए, उसी प्रेम से वंचित होकर वह सुखी हुई होगी। सम्भव था, कोई धनी स्त्री पाकर श्राप भी फिसल जाते ।

भुवन ने ज़ोर देकर कहा-यह श्रसम्भव है, सर्वया श्रसम्भव है। में उसके लिए त्रिलोक का राज्य भी ल्याग देता ।

मैंने हँसकर कहा—हाँ, इस वक्त भ्राप ऐसा कह सकते हैं; मगर ऐसी परीक्षा में पड़कर श्रापकी क्या दरा होती, इसे श्राप निइचयपूर्वक नहीं बता सकते। सिपाही की बहादुरी का प्रमाएया उसकी तलवार है, उसकी ज़बान नहीं। इसे भ्राप ग्रपना सौभाग्य समभिए कि श्रापको उस परीक्षा में नहीं पड़ना पड़ा । वह प्रेम प्रेम नहीं है, जो प्रत्याघात की रारएा ले । प्रेम का श्रादि भी सहृदयता है ग्रोर श्रंत भी सहृदयता । सम्भव है, श्रापको श्रब भी कोई ऐसी बात मालूम हो जाए, जो विमला की तरफ़ से श्रापको नर्म कर दे ।

भुवन गहरे विचार में डूब गए। एक मिनट के बाद उन्होंने सिर उठाया श्रोर बोले-मिसेज़ विनोद; श्रापने श्राज एक ऐसी बात सुभा दी, जो श्राज

तक मेरे ध्यान में श्रायी ही न थी । यह भाव कभी मेरे मन में उदय ही नहीं हुग्रा था। में इतना श्रनुदार क्यों हो गया, समभ में नहीं श्राता। मुभे ग्राज मालूम हुग्रा कि प्रेम के ऊँचे श्रादर्रां का पालन रमशिायाँ ही कर सकती हैं। पुरुष कभी प्रेम के लिए श्रात्मसमर्पएा नहीं कर सकता-वह प्रेम को ख्वार्थ ग्रौर वासना से पृथक् नहीं कर सकता। श्रब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। ग्रापने मुभे ग्राज जो शिक्षा दी है, उसके लिए ग्रापको धन्यवाद देता हूँ।

यह कहते-कहते भुवन सहसा चौंक पड़े ग्रौर बोले-प्रोह! मैं कितना बड़ा मूखं हूँ-सारा रहस्य समभ में ग्रा गया, ग्रब कोई बात छिपी नहीं है। श्रोह; मैंने विमला के साथ घोर श्रन्याय किया ! महान् श्रन्याय । मैं बिलकुल श्रंधा हो गया था। विमला, मुभे क्षमा करो ।

भुवन इसी तरह देर तक विलाप करते रहे। बार-बार मुभ्षे धन्यवाद देते थे ग्रौर श्रपनी मूखंता पर पछताते थे । हमें इसकी सुध ही न रही कि कब घंटी बजी, कब खेल शुरु हुग्रा । एकाएक विनोद कमरे में भ्राये । में चौंक पड़ी । मैंने उनके मुख की श्रोर देखा, किसी भाव का पता न था । बोले-तुम श्रभी यहीं हो, पद्मा! खेल शुरु हुए तो देर हुई ! में चारों तरफ खोज रहा था।

में हकबकाकर उठ खड़ी हुई श्रौर बोली-खेल शुरु हो गया ? घंटी की ग्रावाज़ तो सुनाई ही नहीं दो ।

भुवन भी उठे। हम फिर श्याकर तमाशा देखने लगे । विनोद ने मुभे श्रगर इस वक्त दो-चार लगनेवाली बातें कह दी होतीं, उनकी श्राँखों में फोष की भलक दिखाई देती, तो मेखा श्रशांत ह्दय संभल जाता, मेरे मन को ढाढ़स होता, पर उसके श्रविचलित विशवास ने मुभे श्यौर भी ग्रशांत कर दिया। बहन, में चाहती हूं, वह मुभ पर घासन करें 1 मैं उनकी कठोरता, उनकी उद्दण्जना, उनकी बलिष्ठता का रूप देखना चाहती हूँ। उनके प्रेम, प्रमोद, विशवास का रूप देख चुकी। इससे मेरी श्राट्मा को तृप्ति नहीं होती!

तुम उस विता को क्या कहोगी, जो श्रपने पुत्र को श्रच्छा खिलाए, भ्यच्छा पहनाए, पर उसकी शिक्षा-दीक्षा की कुछ भी चिचता न करे; वह जिस राह जाए, उस राह जाने दे; जो कुछ करे, वह करने दे । कभी उसे कड़ी श्राँख से देखे भी नहीं। ऐसा लड़का झ्रवरय ही ग्रावारा हो जायगा । मेरा भी वही हाल

हुग्रा जाता है। यह उदासीनता मेरे लिए श्रसह्य है। इस भले ग्रादमी ने यहाँ तक न पूछा कि भुवन कौन थे। भुवन ने यही तो समभा होगा कि इसका पति इसकी बिलकुल परवा नहीं करता। विनोद खुद स्वाधीन रहना चाहते हैं, मुभे भी स्वाधीन छोड़ देना चाहते हैं। वह मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । इसी तरह चाहते हैं कि में भी उनके किसी काम में हस्तक्षेप न करूँ।

में इस स्वाघीनता को दोनों ही के लिए विष-तुल्य समभती हूँ। संसार में स्वाधीनता का चाहे जो भी मूल्य हो, घर में तो पराधीनता ही फूलती-फलती है। में जिस तरह भ्रपने एक जेवर को श्रपना समभती हूँ, उसी तरह विनोद को भी श्रपना समभना चाहती हूँ। श्रगर मुभसे पूछे बिना विनोद उसे किसी को दे दें, तो मैं लड़ पड़ूंगी । मैं चाहती हूँ, उसी तरह उन पर मेरा झ्रधिकार हो। श्रपने ऊपर भी उनका ऐसा ही श्रधिकार चाहती हूं। उन्हें मेरी एक-एक बात पर ध्यान देना चाहिए। में किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किस तरह जीवन व्यतीत करती हूँ, इन सारी बातों पर उनकी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए । जब वह मेरी परवा नहीं करेते, तो में उनकी परवा क्यों करूँ ? इस खींचातानी में हम एक दूसरे से श्रलग होते चले जा रहे हैं। श्रौर क्या कहूं, मुभे कुछ नहीं मालूम कि वह किन मित्रों को रोज़ पत्र लिखते हैं। उन्होंने भी मुभसे कभी कुछ नहीं पूछा। खैर, में क्या लिख रही थी, क्या कहने लगी । विनोद ने मुभसे कुछ नहीं पूछ्छा। में फिर भुवन से फिल्म के सम्बन्ध में बातें करने लगी।

जब खेल खत्म हो गया श्रौर हम लोग बाहर श्राये श्रौर ताँगा ठीक करने लगे तो भुवन ने कहा—‘में श्रपनी कार में श्रापको पहुँचा दूँगा ।'

हमने कोई श्रापत्ति नहीं की । हमारे मकान का पता पूछकर भुवन ने कार चला दी। रास्ते में मैंने भुवन से कहा-कंकल मेरे यहाँ दोपहर का खाना खाइएगा।' भुवन ने स्वीकार कर लिया।

भुवन तो हमें पहुँचाकर चले गए, पर मेरा मन बड़ो देर तक उन्हीं की तरफ़ लगा रहा। इन दो-तीन घंटों में भुवन को जितना समभी, उतना विनोद को ग्राज तक नहीं समभी। मैंने भी श्रपने हृदय की जितनी बातें उससे कह दीं, उतनी विनोद से श्राज तक नहीं कहीं। भुवन उन मनुष्यों में है, जो किसी पर-

पुरुष को मेरी श्रोर कुदृष्टि डालते देखकर उसे मार डालेगा। उसी तरह मुभे किसी पुरुष से हँसते देखकर मेरा खून पी लेगा ग्रौर ज़हरत पड़ेगी, तो मेरे लिए ग्राग में भी कूद पड़ेगा। ऐसा ही पुषष-चरित्र मेरे हृदय पर विजय पा सकता है। मेरे ही हृदय पर नहीं, नारो-जाति (मेरे विचार में) ऐसे ही पुरुष पर जान देती है। वह निर्बल है, इसलिए बलवान् का श्याश्रय ढूँढ़ती है ।

बहन, तुम ऊब गई होगी, खत बहुत लम्बा हो गया, मगर इस कांड को समाप्त किए बिना नहीं रहा जाता। मैंने सबेरे ही से भुवन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। रसोइया तो काठ का उल्लू है, मिंने सारा काम घ्रपने हाथ से किया। भोजन बनाने में ऐसा श्रानंद मुभे श्रोर कभी न मिला था ।

भुवन बाबू की कार ठीक समय पर श्रा पहुँची । भुवन उतरे श्रौर सीधे मेरे कमरे में श्राये। दो-चार बातें हुईं। डिनर टेबुल पर जा बैंे। विनोद भी भोजन करने श्राये । मेंने उन दोनों श्रादमियों का परिचय करा दिया । मुभे ऐसा मालूम हुग्रा कि विनोद ने भुवन की श्रोर से कुछ उदासीनता दिखायी। इन्हें राजाश्रों-रईसों से चिढ़ है, साम्यवादी हैं। जब राजाश्रों से चिढ़ है, तो उनके विट्ठुश्यों से क्यों न होती ? वह समभते हैं, इन रईसों के दरबार में खुशामदी, निकम्मे, सिद्धांतहीन एवं चरित्रहीन लोगों का जमघट रहता है; जिनका हसके सिवाय ध्रौर कोई काम नहीं कि श्रपने रईस की हरएक उचित-श्रनुचित इच्छा पूरी करें श्रोर प्रजा का गला काटकर श्रपना घर भरें 1 भोजन के समय बातचीत की घारा घूमते-चामते विवाह ग्रौर प्रेम-जैसे महत्व के विषय पर श्रा पहुँची 1

विनोद ने कहा-नहीं, मैं वर्तमान वैवाहिक प्रथा को पसंद नहीं करता। इस प्रथा का ग्राविषकार उस समय हुग्रा था, जब मनुष्य सम्यता की प्रारंभिक दशा में था। तबसे दुनिया बहुत श्रागे बढ़ी है। मगर विवाह-प्रथा में जौ-भर भी ग्रन्तर नहीं पड़ा। यह प्रथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी नहीं।

भुवन ने कहा-ग्राखिर श्रापको इसमें क्या दोष दिखाई देते हैं ?
विनोद ने विचारकर कहा-इसमें सबसे बड़ा ऐब यह है कि यह एक सामाजिक प्रशन को धामिंक रूप दे देती है।
'ग्रौर दूसरा ?'
‘दूसरा यह कि यह व्यक्तियों की स्वाधीनता में बाधक है। यह स्त्री-व्रत श्रौर पातिव्रत्य का स्वांग रचकर हमारी श्रात्मा को संकुचित कर देता है। हमारी बुद्धि के विकास में जितनी रुकावट इस प्रथा ने डाली है, उतनी श्रोर किसी भौतिक या दैनिक क्रांति से भी नहीं हुई। इसने मिथ्या श्रादर्शों को हमारे सामने रख दिया श्रौर श्राज तक हम उन्हीं पुरानी, सड़ी हुई, लज्जाजनक, पाशाविक लकीरों को पीटते जाते हैं। व्रत केवल एक निरर्थंक बंधन का नाम है। इतना महत्त्वपूर्रां नाम देकर हमने उसे कैद का धार्मिक रूप दे दिया है। पुरुष क्यों चाहता है कि स्त्री उसको श्रपना ई₹वर, श्रपना सर्वस्व समभे ? केवल इसलिए कि वह उसका भरगा-पोष्या करता है ? क्या सत्री का कर्तव्य केवल पुरुष की सम्पत्ति के लिए वारिस पैदा करना है ? उस सम्पत्ति के लिए जिस पर, हिंदू नीतिशास्त्र के श्रनुसार, पति के देहांत के बाद उसका कोई श्रधिकार नहीं रहता । समाज की यह सारी व्यवस्था, सारा संगठन सम्पत्ति-रक्षा के श्राधार पर हुग्रा है । इसने सम्पत्ति को प्रधान ग्रौर व्यक्ति को गौरा कर दिया है। हमारे ही वीर्य से उत्पन्न संतान हमारी कमाई हुई जायदाद का भोग करे, इस मनोभाव में कितनी स्वा थfंधता, कितना दासर्व छिपा हुग्रा है, इसका कोई ग्रनुमान नहीं कर सकता। इस कैद में जकड़ी हुई समाज की संतान यदि ग्राज घर में, देश में, संसार में, श्रपने फ़र स्वार्थ के लिए रक्त की नदियाँ बहा रही है, तो क्या ग्राइचर्य है। में इस वैवाहिक प्रथा को सारी बुराइयों का मूल समभता हूँ।'

भुवन चकित हो गया। मैं खुद चकित हो गई। विनोद ने इस विषय पर मुभसे कभी इतनी स्पष्टता से बातचीत न की थी। में यह तो जानती थी, वह साम्यवादी हैं, दो-एक बार इस विषय पर उनसे बहस भी कर चुकी हूँ; पर वैवाहिक प्रथा के वे इतने विरोधी हैं, यह मुभे न मालूम था। भुवन के चेहरे से ऐसा प्रकट होता था कि उन्होंने ऐसे दार्शानिक विचारों की गन्ध तक नहीं पायी। जरा देर के बाद बोले-प्रोफ़ेसर साहब, ग्रापने तो मुभे एक बड़े चककर में डाल दिया। ग्राखिर ग्राप इस प्रथा की जगह कोई ग्रौर प्रथा रखना चाहते हैं या विवाह की ग्रावरयकता ही नहीं स मभते ? जिस तरह पशु-कक्षी ग्रापस में मिलते हैं, वही हमें भी करना चाहिए ?

विनोद ने तुरंत उत्तर दिया—बहुत कुछ। पशु-पक्षियों में सभी का मान-

सिक विकास एक-सा नहीं है । कुछ ऐसे हैं, जो जोड़े के चुनाव में कोई विचार नहीं रखते । कुछ ऐसे हैं, जो एक बार बच्चे पैदा करने के बाद ग्रलग हो जाते हैं, ग्रौर कुछ ऐसे हैं, जो जीवनपयंत एक साथ रहते हैं। कितनी ही भिन्न-भिन्न श्रेशियाँ हैं। में मनुष्य होने के नाते उसी श्रेयी को श्रेष्ठ समभता हूँ, जो जीवनपर्यंत एक साथ रहते हैं, मगर र्वेचछछ्ञा से । उनके यहाँ कोई कैद नहीं; कोई सज़ा नहीं । दोनों श्रपने-ग्रपने चारे-दाने की फ़िक करते हैं। दोनों मिल कर रहने का स्थान बनाते हैं, दोनों साथ बच्चों का पालन करते हैं। उनके बीच में कोई तीसरा नंर या मादा श्रा ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उनमें से जब एक मर जाता है, तो दूसरा मरते दम तक फुट्टैल रहता। यह ग्रंधेर मनुष्य-जाति ही में है कि स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष से हँसकर बात की श्रोर उसके पुरुष की छाती पर साँप लोटने लगा, खून-ख राबे के मनसूबे सोचे जाने लगे। पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री की ग्रोर रसिक नेत्रों से देखा श्रौर भ्रधंगिनी ने त्योरियाँ बद्रलीं, पति के प्रारा लेने को तैयार हो गईं। यह सब क्या है ? ऐसा मनुष्य समाज सम्यता का किस मुँह से दावा कर सकता है ?

भुवन ने सिर हिलाते हुए कहा-मगर मनुष्यों में भी तो भिन्न-भिन्न श्रेखायाँ हैं । कुछ लोग हर महीने एक नया जोड़ा खोज निकालंगे ।

विनोंद ने हुसकर कहा —लेकिन यह इतना ग्रासान काम न होगा। या तो वह ऐसी स्र्री चाहेगा, जो संतान का पालन स्वयं कर सकती हो, या उसे एकमुइत सारी रकम ग्रदा करनी पड़ेगी ।

भुवन भी हँसे-श्याप श्रपने को किस श्रेडी में रक्खंंगे ?
विनोद इस प्रइन के लिए तैयार न थे। था भी बेढंगा-सा सवाल । भेंपते हुए बोले-परिस्थितियाँ जिस श्रेयी में ले जाएँ। में स्त्री श्रौर पुरूष दोनों के लिए पूर्रां स्वाधीनता का हामी हूँ। कोई कारा नहीं है कि मेरा मन किसी नवयोवना की श्रोर श्रार्कषषत हो श्रोर वह भी मुभे चाहे, तो भी में समाज श्रौर नीति के भय से उसकी श्रोर ताक न सकूं। मैं इसे पाप नहीं समभता।
'भुवन श्रभी कुछ उत्तर न देने पाए थे कि विनोद उठ खड़े हुए। कालेज के लिए देर हो रही थी । तुरंत कपड़े पहने आौर चल दिए । हम दोनों दीवानखाने में ग्राकर बैठे ग्रौर बातें करने लगे।

भुवन ने सिगार जलाते हुए कहा—कुछ सुना, कहां जाकर तान टूटी ?
मैंने मारे शर्मं के सिर भुका लिया। क्या जवाइ देती ? विनोद की श्रंतिम बात ने मेरे हृदय पर कठोर श्राघात किया था। मुभे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनोद ने केवल मुभे सुनाने के लिए विवाह का यह नया खंडन तैयार किया है। वह मुभसे १िंड छुड़ा लेना चाहते हैं। वह किसी रमयी की ताक में हैं, मुभसे उनका जी भर गया। यह खयाल करके मुभे बड़ा दु:ख हुश्रा। मेरी श्राँखों से ग्रंसू बहने लगे । कदाचित् एकांत में में न रोती, पर भुवन के सामने में संयत न रह सकी। भुवन ने मुभे बहुत सांत्वना दी -प्राप व्यर्थं इतना झोक करती हैं। मिस्टर विनोद प्रापका मान न करें; पर संसार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है, जो श्रापके संकेत पर श्रपने प्राएा तक न्योक्षावर कर सकता है। ग्राप-जैसी रमसी रत्न पाकर संसार में ऐसा कौन पुखष हैं, जो श्रपपने भाग्य को धन्य न मानेगा ? श्राप इसकी बिलकुल चिचता न करें।

मुभें भुवन की यह बात बुरी मालूम हुई। कोष से मेरा मुख लाल हो गया। यह घूर्त मेरी इस दुर्वलता से लाभ उठाकर मेरा सर्वनाश करना चाहता है। अपने दुर्भाग्य पर बराबर रोना श्राता था। ग्रभी विवाह हुए, साल भी नहीं पूरा हुमा श्रौर मेरी यह दबा हो गई कि दूसरों को मुभे बहकाने श्रौर मुभ पर श्रपना जादू चलाने का साहस हो रहा है। जिस वक्त मैंने विनोद को देखा था, मेरा हृदय कितना फूल उठा था। मैंने ग्रपने हृदय को कितनी भक्ति से उनके चराों पर श्रर्पाए किया था। मगर क्या जानती थी कि इतनी जल्द मैं उनकी श्रांबों से गिर जाऊँगी, भ्रौर मुभे परित्यका समभकर घोहदे नुभ पर डोरे उालेंगे।

मैंने श्रांसू पोंधते हुए कहा—मैं श्रापसे क्षमा मंगती हूँ, मुभे जरा विश्राम लेने दीजिए। ।
'हाँ-हाँ, श्राप श्राराम करें; में बैठा देखता रहूँगा ।'
'जी नहीं, श्रु श्राप कृषा करके जाइए। यों मुमे श्राराम न मिलेगा।' 'भ्चच्छीं बात है, श्राप श्राराम कीजिए। मैं संं्या-समय श्राकर देख जाऊगा।' 'जी नहीं, श्रापको कष्ट करने की कोई जहरूत नहीं है।' 'म्नच्छा; तो में कल श्राऊँगा। शायद महाराजा साहव भी ग्राएँ।'

दो सलियाँ
‘नहीं, ग्राप लोग मेरे बुलाने का इंतज़ार कीजिएगा। बिना बुलाए न श्राइएगा।

यह कहती हुई में उठकर श्रपने सोने के कमरे की श्रोर चली। भुवन एक क्ष्या मेरी श्रोर देखता रहा, फिर चुपके से चला गया ।

बहन, इसे दो दित हो गए हैं। पर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। भुवन दो-तीन बार श्रा चुका है, मगर मेंने उससे मिलने से, साफ इनकार कर दिया। श्रब बायद उसे फिर श्राने का साहस न होगा। ई₹वर ने बड़े नाजुक मीक़े पर मुभे सुबुद्धि प्रदान की, नहीं तो में ग्रब तक श्रपना सर्वंनाश कर बैठी होती। विनोद प्राय: मेरे ही पास बंठे रहते हैं। लेकिन उनसे बोलने को मेंरा जी नहीं चाहता। जो पुरु व्यभिचार का दार्शानिक सिद्धांतों से समर्थन कर सकता है, जिसकी श्यांबों में विवाह-जैसे पवित्र बंधन का कोई मूल्य नहीं, जो न मेरा हो सकता है, न मुफे श्रपना बना सकता है, उसके साथ मुभ-जैसो मानिनी गर्गवसी स्र्री का के दिन निर्वाह होगा !

बस, ग्रब बिदा होती हूँ। बहन, क्षमा करना। मैंने तुम्हारा बहुत-सा ग्रमूल्य समय ले लिया। मगर इतना समभ लो कि मैं तुम्हारी दया नहीं, बल्लि सहानुभूति चाहती हूँ।
तुम्हारी,

पद्या

काशी乡-२-२६

बहन,
तुम्हारा पत्र पढ़कर मुभे ऐसा मालूम हुश्रा कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ 1 श्रगर तुम उपन्यास लिसो, तो मुभे विशवास है, उसकी धूम मच जाए। तुम श्राप उसकी नायिका बन जाना । तुम ऐसी-ऐसी बातें कहाँ सीख गईं, मुफे तो यही श्राश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम झ्भकेली कैसे बैठी बातें करती रहीं, मेरी तो समभ में नहीं श्राता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उतके चित्त को प्रशांत करना चाहती हो! हाय ! उस

ग़रीब के साथ तुम कितना भयंकर श्रन्याय कर रही हो ! तुम यह क्यों समभती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, श्रपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उन्हें तुम्हारी परवा ही नहीं। यह क्यों नहीं समभतीं कि उन्हें कोई मानसिक चिता सताया करती है, उन्हें कोई ऐसी फ़िक्र घेरे हुए है कि जीवन के साधाराा =यापारों में उनकी रुचि ही नहीं रही।

संभव है, वह कोई दार्शानिक तत्र्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है ? तुम जैसी रूपवती सत्री पाकर यदि कोई मनुष्य fिचतित रहे, तो समभ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोभ है । उनको तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है, तुम उनका बोभ हलका कर सकती हो। लेकिन तुम उलटे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समभ में यही श्राता है कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेतीं ? संदेह कों जितनी जल्द हो सके, निकाल डालना चाहिए । संदेह वह चोट है, जिसका उपचार जल्द न हो; तो नासूर पड़ जाता है; ध्रौर फिर श्रच्छा नहीं होता । क्यों दो-चार दिनों के लिए यहाँ नहीं चली श्रातीं ? तुम शायद कहो, तू ही क्यों नहीं चली श्राती। लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बिना सास-ससुर से पूछ्छे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हुं तो कोई बंधन नहीं है ।

बहन, ग्राजकल मेरा जीवन हर्ष-शोक का विचित्र fमश्रया हो रहा है । श्रकेली होती हूँ, तो रोती हूँ, भ्रानंद भ्रा जाते हैं, तो हँसती हूँ। जी चाहता है, वह हरदम मेरे सामने बैठे रहते । लेकिन रात बारह बजे के पहले उनके दर्शान नहीं होते । एक दिन दोपहर को श्रा गए, तो सासजी ने ऐसा डाँटा कि कोई बचचे को क्या डाँटेगा। मुभे ऐसा भय हो रहा है कि सासजी को मुभसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे, वह उनके लिए करती हूँ, उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछ्छाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाँटती हूँ; वह लेटती हैं, तो उनके पैर दबाती हूँ; जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा भलती हूँ। वह मेरी माता हैं ! उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उतपन्न हुग्रा है, जो मेरा प्राराधधार है। में उनकी कुछ सेवा कर सकूँ, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की श्रोर क्या बात होगी ? मैं केवल इतना ही चाहती

हूँ कि मुभमसे हँसकर बोलें; मगर न जाने क्यों यह बात-बात पर मुभे कोसा करती हैं। मैं जानती हूँ, दोष मेरा ही है । हाँ, मुभे मालूम नहीं, वह क्या है ! ग्रगर मेरा यही ग्रपराध है कि में श्रपनी दोनों ननदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ीलिखी क्यों हूँ, श्रानंद क्यों मुभे इतना चाहते हैं, तो बहन, यह मेरे बस की बात नहीं ।

मेरे प्रति सासजी का यह व्यवहार देखकर ही क्रदाचित् श्रानंद माताजी से कुछ ₹ंखरे रहते हैं। सासजी को भ्रम होता होगा कि में ग्रानंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुभे बहू बनाया ! उन्हें भय होता है कि कहों में उनके बेटे को उनसे छीन न लूं। दो-एक बार मुभे जादूगरनी कह चुकी हैं । दोनों ननदें ग्रकाराए ही मुभसे जलती रहती हैं। बड़ी ननदजी तो विधवा हो गई हैं, उनका जलना समभ में ग्राता है। लेकिन छोटी ननदजी तो ग्रमी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समभ में नहीं श्राता । में उनकी जगह होती, तो ग्रपनी भावज से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिशा करती, उनके चराए धो-धोकर पीती । पर इस छोकरी को मेरा श्रपमान करने ही में श्रानंद श्राता है । में जानती हूँ, थोड़े दिनों में दोनों ननदें लज्जित होंगी। हाँ, श्रभी वे मुभसे बिचकती हैं । में ग्रपनो तरफ़ से तो उन्हें ग्रप्रसन्न होने का कोई श्रवसर नहीं देती ।

मगर रूप को क्या करूँ! क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारा मैं श्रपराधिनी ठहरायी जाऊँगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने संसगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली-कुचैली बनी बैठी रहती हूँ। इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने-लिखने पर नाक न सिकोड़े, पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गद्रु बाँध लायी थी। उसमें कई पुस्तकें बड़ी सुन्दर हैं । उन्हें पढ़ने के लिए बार-बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना न दे बंठे। दोनों ननदें मुभे देखती रहती हैं कि वह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो-दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों ? इन दोनों महिलाभ्रों को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा श्याता है, नहीं कह सकती। शायद ग्राजकल उन्हें इसके सिवा दूसरा काम ही नहीं। ग़ुस्सा तो ऐसा भ्राता है कि एक बार भिड़क दूँ, लेकिन मन को समभाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी! एक नए भ्रादमी से कुछ हिचक होना १६

स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया श्रादमी शिक्षा श्रौर विचार-वयवहार में हमसे भ्रलग हो ! मुभी को श्रगर किसी फेँच लेडी के साथ रहना पड़े, तो शायद मैं भी उसकी हरएक बात को श्रालोचना ग्रौर कुतूहल की दृष्ट से देखने लगूँ।

यह काशी-वासी लोग पूजा-पाठ बहुत करते हैं। सासजी तो रोज़ गंगास्नान करने जाती हैं। बड़ी ननदजी भी उनके साथ जाती हैं। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है, हम श्रौर तुम पूजा करनेवालों को कितना बनाया करती थीं । ग्रगर मैं पूजा करनेवालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती, तो शायद श्रब तक मैं भी पूजा करती होती। लेकिन मुभ्भे तो कभी ऐसा ग्रनुभव प्राप्त नहीं हुग्रा। पूजा करनेवालियіं भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह ग्रापस में लड़ती-भगड़ती हैं, जैसे वे कभी पूजा नहीं करतीं। ख़ंर, श्रब मुभे धीरे-धीरे पूजा से श्रद्वा होती जा रही है । मेरे ददिया ससुरजी ने एक छोटा-सा ठाकुरद्वारा बनवा दिया था। वह मेरे धर के सामने ही है । में श्रक्सर सासजी के साथ वहाँ जाती हूँ, ग्रौर श्रब यह कहने में मुभे कोई संकोच नहीं कि उन विशल मूर्धियों के दर्शान से मुभे झ्यवने श्रंतस्तल में एक ज्योति का श्रनुभव होता है। जितनी श्धद्धा से में राम ग्रौर कृष्या के जोवन की ग्रालोचना किया करती थो, वह बहुत कुछ मिट चुकी है ।

लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है । ननदें श्रगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं, तो यह स्वाभाविक है। दु:ख तो इस बात का है कि यह दंड मुभे उस तरफ़ से भी मिल रहा है, जिधर से इसकी कोई सम्मावना न होनी चाहिए-मेरे श्रानंद बाबू भी इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं । वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुभे उनका रहना भ्रच्छा नहीं लगता ! वह समभते हैं कि में उनसे जो प्रेम करती हूँ, वह केवल दिखावा है, कौशाल है । वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे-दबाए, सिमटे-सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मरी जाती हूँ । उन्हें मुभसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है; मानो वह कोई श्रनधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए कोई ग्रादमी उज्ज्वल

दो सखियाँ
वस्त्र पहननेवालों से दूर ही रहना चाहता है, वही दशा इनकी है। वह शायद समभते हैं कि किसी रुपवती स्र्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता । शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें श्रपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुभे कभी रोते देख लेते हैं, तो समभते हैं, मैं अ्रपने भाग्य को रो रही हूं; कोई पत्र लिखते देखते हैं, तो समभते हैं, में इनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ।

क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। श्रानंद के मन से इस शंका को निकालने श्रौर उन्हें श्रपनी श्रोर से श्राइवासन देने के लिए मुभु ऐसी-ऐसी बातं करनी पड़ती हैं, ऐसे-ऐसे श्राचरएा करने पड़ते हैं, जिन पर मुभे घृरा होती है। अ्रगर पहले से यह दशा जानती, तो बह्मा से कहती कि मुभ्के कुरुपा ही बनाना। बड़े श्रसमंजस में पड़ी हूँ । श्रगर सासजी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननदजी का मन नहीं रखती, तो उनकी श्रांखों से गिरती हूँ। शगर ग्रानंद बाबू को निराश करती हूँ, तो कदाचित् मुभसे विरक्त ही हो जाएँ ।

मैं तुमसे श्रपने हुदय की बात कहती हूं। बहन, तुमसे क्या पदा रखना है; मुभे श्रानंद बाबू से उतना ही प्रेम है, जितना किसी स्ती को पुरुष से हो सकता है । उनकी जगह श्रब श्रगर इंद्र. भी सामने श्रा जाएँ, तो मैं उनकी श्रोरा ग्र्ँ उख उठाकर न देखूं। मगर उन्हें कैसे विरवास दिलाऊँ? मैं देखती हूँ, वह किसी न किसी बहाने से बार-बार घर में ग्रातें हैं श्रौर दबी हुई, ललचायी हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की श्रोर देखते हैं, तो जी चाहता है, जाकर उनका हाथ पकड़ लूं श्रौर श्रपने कमरे में खींच ले श्राऊँ। मगर एक तो डर होता है किसी की श्राँख पड़ गई, तो छाती पीटने लग्गेगी, श्रौर इससे भी बड़ा डर यह् कि कहीं ग्रानंद इसे भी कोशाल ही न समभ बैठें। श्रभी उनकी श्रामदनी बहुत कम है, लेकिन दो-चार रुपये सौगातों में रोज उड़ाते हैं । श्रगर प्रेमोपहारस्वरूप वह घेले की कोई चीज़ दें, तो में उसे ग्रांखों से लगाऊँ; लेकिन वह करस्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईशवर ने यह दंड दिया है। क्या करूँ, ग्रब मुभे भी प्र म का स्वाँग करना पड़ेगा। प्रेम-पर्रदर्शन से मुभे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा, मेंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा ।

समान रूप से वह भीतर श्रोर बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वाँग वेरयाश्रों के लिए है, कुलवती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है ।

बहन, पत्र बहुत लम्बा हो गया, तुम् पढ़ते-पढ़ते ऊब गई होगी। में भी लिखते-लिखते थक गई। ग्रब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचेगा।

$$
x \quad x \quad x
$$

बहन, क्षमा करना; कल पत्र लिखने का श्रवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई, जिससे चित्त श्रशांत हो उठा । बड़ी मुरिकलों से यह थोड़ासा समय निकाल सकी हूं। मैंने ग्रभी तक श्रानंद से घर के किसी प्राखी की शिकायत नहीं की थो। घ्रगर सासजी ने कोई बात कह दी या ननदजी ने कोई ताना दे दिया, तो इसे उनके कानों तक क्यों पहृँचाऊँ। इसके सिवा कि गृह-कलह्ह उत्वन्न हो, इससे श्रौर क्या हाथ श्राएगा। इन्हीं जरा-जरा-सी बातों को पेट में न डालने से घर बिगड़ते हैं । श्रापस में वैमनस्य बढ़ता है ! मगर संयोग की बात, कल घनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई, जिसके लिए में भ्रब भी भ्रपने को कोस रही हूँ, श्रोर ई₹वर से मनाती हूँ कि वह भ्रागे न बढ़े। बात यह हुई कि भ्रानंद बानू बतुत देर करके मेरे पास श्राये । में उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सासजी ने श्राकर पूछ्छा-क्या श्रभी तक बिजली जल रही है ? क्या वह रात भर न श्राएँ, तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी ?

मैंने उसी वक्त बत्ती ठंढी कर दी। श्रानंद बाबू थोड़ी देर में श्राये, तो कमरा अंघेरा पड़ा था, न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अ्रगर मैंने उनकी भ्याहट पाते ही बत्ती जला दी होती, तो कुछ न होता। मगर में घंधेंरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा-क्यों सो गई ! यह भ्रंधेरा क्यों पड़ा हुग्रा है ?

हाय ! इस वक्ष भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने श्रभी बत्ती गुल कर दी है, तो बात बन जाती । मंगर मेरे मूँह से निकला-सासजी का हुकम हुआ्रा कि बत्ती गुल कर दो, गुल कर दी। तुम रात भर न श्राश्रो, तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे ?
‘तो श्रब जला दो। में रोघनी के सामने से श्रा रहा हूं। मुभे तो कुछ सूभता ही नहीं ।'
‘मेंने श्रब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली। जब ज़हरत पड़ेगी, तो मोम की बत्ती जला लिया करुणी। कौन मुफ़्त में घुड़कियाँ सहे ।'

घ्रानंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा-श्रौर मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू श्राकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम हो नसीब की खोटी कि ऐसे प्रालियों के पाले पड़ों। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करतीं, तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिये रहती; मगर यहाँ चाहे कोई प्राशा ही दे दे, किसी के मुंह से सीधी बात न निकलेगी ।

मुभे ग्रपनी भूल साफ़ मालूम हो गई। उनका फोध घांत करने के इरादे से बोली-ग़लती तो मेरी ही थी कि व्यथं श्राधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही । ग्रम्मांजी ने गुल करने को कहा, तो क्या बुरा कहा। मुभे समभाना, श्रच्छी सीख देना उनका धर्मं है। मेरा भी धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा कहँं ग्रोर उनकी शिक्षा को गिरह बाँधूं।

श्रानंद एके क्षगा द्वार की ग्रोर ताकते रहे। फिर बोले-मुभे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा श्रब गुज़र न होगा ! तुम नहीं कहतीं, मगर मैं सब कुछ सुनता रहा हूँ। सब समभता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रार्य₹िच्त करना पड़ रहा है। मैं कल श्यम्माँजी से साफ़-साफ़ कह दूंगा -'भ्भगर श्रापका यही च्यवहार है, तो श्राप श्रपना घर लीजिए, में भ्रपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा।'

मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा—नहीं, नहीं। कहीं ऐसा गजब भी न करना। मेरे मुंह में भ्राग लगे, कहाँ से बत्ती का जिक्क कर बैठी। मैं तुम्हारे दोनों चरएा छूकर कहती हूं, मुभे न सासजी से कोई शिकायत है, न ननदजी से, दोनों मुभसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं । ख्रगर एक बात कड़ी भी कह दें, तो मुभे सब्र करना धाहिए। तुम उनसे कुछ्ध न कहना, नहीं तो मुभे बड़ा दु:ख होगा ।

श्रानंद ने रुँधे कंठ से कहा—तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी श्रम्मांजी का कलेजा नहीं पसीजता, श्रब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में भ्भाती ? तुम डरो मत, मैं ख्वामख्वाह लड़ूंगा नहीं । मगर हाँ, इतना श्रवरय कह दूँगा कि ज़रा श्रपने मिजाज को काबू में रखें। भ्राज ग्रगर मैं दो-चार सौ रुपये घर में लाता होता, तो कोई चूँ न करता । कुछ कमाकर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो, तो मुभे विवाह करने का कोई श्रधिकार ही न था। मुभजैसे मंदबुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, श्रपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक्र था ? बहनजी को न जाने क्या सूभी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं; ससुराल का सफाया कर दिया, श्रब यहाँ भी ग्राग लगाने पर तुली हुई हैं । बस, पिताजी का लिहाज़ करता हूँ, नहीं तो इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता ।

बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़ें। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूं, उनका तुम श्रनुमान कर सकती हो । मुभ पर कितनी ही मार पड़े, मुभे रोना न चाहिए, ज़बान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोयी श्रौर घर तबाह हुग्रा । श्रानंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे । कदाचित् इस उपाय से वह श्रपने विचार में मेरे हृदय में श्रपने प्रेम का श्रंकुर जमाना चाहते हों।

श्राज मुभे `मालूम हुप्रा कि यह कितने फोधी हैं। भ्रगर मैंने ज़रासा पुचारा दे दिया होता, तो रात ही को वह सासजी की खोपड़ी पर जा पहुँचते । कितनी ही युवतियाँ इसी श्रधिकार गर्व में भ्रपने को भूल जाती हैं । मैं तो बहन, ईइवर ने चाहा तो कभी न भूलूँगी। मुभे इस बात का डर नहीं है कि श्रानंद श्रलग घर बना लंगे, तो गुज़र कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ भेल सकती हूँ। लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा ।

बस, प्यारी पद्मा, ग्राज इतना ही । पत्र का जवाब जल्द देना ।

व्यारी चंदा,
क्या लिखूँ, मुभ्भ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा ! हाय, वह चले गए ! मेरे विनोद का तीन दिन से पता नहीं-निर्मोही चला गया, मुभे छोड़कर बिना कुछ कहे-सुने चला गया-श्रभी तक रोयी नहीं। जो लोग पूछने ग्राते हैं, उनसे बहाना कर देती हूं कि दो-चार दिन में ग्राएंगे, एक काम से काशी गये है । मगररं जब रोऊँगी, तो यह शारीर उन श्राँसुग्रों में डूब जाएगा। प्राएा उसी में विसर्सित हो जाएँगे। छलिये ने मुभसे कुछ नहीं कहा, रोज़ की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर रोज़ की तरह मुस्कराकर मेरे पास अ्राया। हम दोनों ने जल-पान किया, फिर वह दैनिक-पत्र पढ़ने लगा; मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था, मैं श्रकेली हो जाती थी । लोटी, तो रोज़ ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते श्रौर सिगार पीते देखा ।

मुभे देखते ही वह रोज़ की तरह मेरा श्रोवरकोट लाये श्रौर मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे। मगर वह ज़्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे । जब श्रोस श्रहिक पड़ने लगी, तो हम दोनों फिर श्रंदर चले श्राए। । उसी वक्त वह बंगाली महिला श्रा गई, जिनसे मैंने वीएाा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है, यह तुम्हें लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया, फिर में अ्रपने कमरे में लेटने श्रायी। वह रोज़ की तरह श्रपने कमरे में लिखने-पढ़ने चले गए। में जल्दी ही सो गई, लेकन जब वह मेरे कमरे में ग्राये, तो मेरी ग्राँखें खुल गईं । मैं नींद में कितनी ही बेखबर पड़ी रहूँ, उनकी ग्राहट पाते ही श्राप ही श्राप ग्राँखें खुल जाती हैं । मैंने देखा, वह श्रपना हरा शाल श्रोढ़े खड़े थे। मैंने उनकी श्रोर हाथ बढ़ाकर कहा-श्राश्रो, खड़े क्यों हो, श्रौर फिर सो गई।

बस，प्यारी बहन ！वही विनोद के शंतिम दर्शंन थे। कह नहीं सकती， वह पलंग पर लेटे या नहीं । इन भ्रांखों में जाने कौन－सी महानिद्रा समायी हुई थी। प्रातः उठी，तो विनोद को न पाया। मैं पहले उठती हूँ， वह पड़े सोते रहृते हैं। पर श्राज वह पलंग पर न थे। शाल भी न था। मैंने समभा，शायद भ्भवे कमरे में चले गए हों। स्नानगृह में चली गई। ग्राध घंटे में बाहर श्रायी，फिर भी वह न दिसाई दिए। उनके कमरे में गयी，वहां भी न थे। श्राइचर्य हुश्रा कि इतने सबेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर भ्रांख पड़ी－कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी？कम से कम मुभसे कह तो देते，संशय में तो जी न पड़ता। कोष भ्राया－मुभे लौंडी समभते हैं．．．．

हाज़िरी का समय श्राया। बैरा मेज़ पर चाय रख गया। विनोद के इंत－ जार में चाय ठंढी हो गई। में बारबार भुंभलाती थी，कभी भीतर जाती， कभी बाहर श्राती। ठान ली थी कि ग्राज ज्यों ही महाइय श्याएँगे，ऐसा लता－ ड़ँगी कि वह भी याद करेंगे। कह हूंगी，भ्राप श्रपना घर लीजिए，ग्रापको श्रपना घर मुबारक रहे，मैं श्रपने घर चली जाऊँगी। इस तरह तो रोटियाँ वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के नी बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का श्रभी पता नहीं। भल्लायी हुई उनके कमरे में गयी कि एक पत्र लिखकर मेज़ पर रख दूँ－साफ－साफ लिख दूँ कि श्रगर इस तरह रहना है，तो श्राप रहिए，号 नहीं रह सकती। में जितना ही तरह देती हूँ，ज़तना ही तुम मुभे चिढ़ाते हो ।

बहन，उस कोध में संतप्त भावों की नदी－सी मन में उमड़ रही थी। झ्रगर लिस्नने बैठती，तो पन्नों के पन्ने लिख डालती। लेकिन श्याह！में तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी，वह पहले ही भाग चुके थे । ज्यों ही मेज़ पर बैठी， मुभे पैड में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया ध्रौर सरसरी निगाह से पढ़ा－मेरे हाथ काँपने लगे，पांव थरथराने लगे，जान पड़ा， कमरा हिल रहा है। एक ठंढी，लम्बी，हृदय को चीरनेवाली श्राह खींचकर में कोच पर fिर पड़ी। वह पत्र यह था－
‘‘्रिये，नौ महीने हुए，जब मुभे पहली बार तुम्हारे दरांनों का सोभाग्य

हुश्रा था। उसी वक्ष मैंने श्रपने को धन्य माना था। श्राज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है，फिर भी में श्रपने को धन्य मानता हूं। मुभे जाने का लेग－ माश्र भी दु：ख नहीं है，क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम खुग होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकतीं，तो में जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं ？इससे तो यह कहीं श्नच्छा है कि हम भ्रौर तुम श्रलग हो जाएँ । में जैसा हू，वैसा ही रहूंगा ？तुम भी जैसी हो，वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की सम्भावना कहाँ ？में विवाह को श्राट्मविकास का साधन समभता हूँ। स्त्री－पुखे के सम्ब्न्व का अ्यगर कोई घ्रर्थ है，तो यही है，वर्ना में विवाह की कोई जहरतत नहीं समभता। मानव－ संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी ग्रोर शायद इससे भ्रच्छे रूप में । वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है，घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई जुरूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गोरा प्रश्न है। जिसे ई₹वर ने दो हाथ दिये，वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही ग्रौर केवल़ यही है कि स्त्री ग्रोर पुरुष एक दूसरे की ग्राह्मोन्नति में सहा－ यक हों । जहां श्यनुराग हो，वहों विवाह है आ्रोर ग्रनुराग ही ग्माट्मोन्नति का मुख्य साधन है । जब ग्रनुराग न रहा，तो विवाह भी न रहा। अ्यनुराग के बिना विवाह का कोई ग्रर्थ ही नहों ।
＇जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था，तुम मुभे ग्रनुराग की सजीव मूर्ति－सी नजर श्रायी थीं। तुममें सौंदर्यं था，शिक्षा थी，प्रेम था，स्फूरि थी， उमंग थी। में मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी श्रंधी श्रांखों को यह न सूभा कि जहाँ तुममें इतने गुएा थे，वहाँ चंचलता भी थी，जो इन सब गुरों पर पदा डाल देती है। तुम चंचल हो，गजब की चंचल，जो। उस वक्त मुभे न सूभा था । तुम ठीक वैसी ही हो，जैसी तुम्ट्रारी दूसरी बहने होती हैं，न कम，न ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था，क्योंकि मेरी समभ में श्रपनी पूरी ऊँचाई तक पहुँचने के लिए इसी की सबसे श्रधिक जहुरत है । संसार भर में पुखों के विरद्ध क्यों इतना घोर मचा हुष्या है ？इसीलिए कि हमने श्रोरतों की ग्राजादी छीन ली है ग्रौर उन्हें भपनी इच्छाग्रों की लौंडी बना रखा है। मेंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर श्रपना कोई श्यधिकार नहीं मानता। तुम श्रपनी ख्वामिनी हो।

मैं जब तक समभता था, तुम मेरे साथ स्वेच्छा से रहती हो, मुभे कोई चिता न थी। श्रब मुभे मालूम हो रहा है, तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारा रहती हो। दो ही चार दिन पहले मुभ पर यह बात खुली है। इसलिए श्रब में तुम्हारे सुख के मार्गं में बाधा नहीं डालना चाहता। में कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ। केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूं, श्रौर इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ग्रोर से पूरी निर्चितता हो जाए 1 घ्रगर मेरे बग़ैर तुम्हारा जीवन घधिक सुन्दर हो सकता है, तो में तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। श्रिगर में समभता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो, तो मैंने तुमसे साफ़-साफ़ कह दिया होता। मैं धर्म ग्रीर नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल श्राट्मा का संतोष चाहता हूं, 一ग्रपने लिए भी, तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्त्व यही है, मूल्य यही है। डेस्क में ग्रवने विभाग के श्रध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया हैं। वह उनके पास भेज देना। खुपये की कोई चिता मत करना । मेरे एकांउट में श्रभी इतने रपये हैं, जो तुम्हारे लिए कई महीने को काफी हैं, श्रौर उस वक्क तक मिलते रहेंगे, जब तक तुम लेना चाहोगी।
‘मैं समभता हूँ, मैंने श्रशपना भाव स्पष्ट कर दिया है। इससे श्रधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुभसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना। मगर दो-चार दिन के बाद । घबराने की कोई बात नहीं । में स्ती को भ्रबला या श्रपंग नहीं समभता। वह अ्रपनी रक्षा स्वयं कर सकती है-अ्रगर करना चाहे । घ्रगर श्रब या श्रब से, २-૪ महीना, २-४ साल पीछे तुम्हें मेरी याद ग्राए, श्रौर तुम समभो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुभे केवल दो शब्द लिखकर डाल देना। मैं तुरन्त श्रा जाऊँगा; क्योंकि मुभे तुमसे कोई शिकायत नहीं है । तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं, वह मेरे लिए स्वर्ग-स्सप्त के दिन हैं । जब तक जीऊँगा, इस जीवन की श्रानन्दस्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा।
'ध्याह! इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद श्रांख से एक बूंद ग्राँसू fिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें 'चंचल' कहा है। घचंचल कौन है ? जानता हूँ कि तुमने मुभे श्रपने हृदय से निकालकर फँक दिया है, फिर भी इस

## दो सखियां

एक घंटे में कितनी बार तुमको देख-देखकर लौट श्राया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया, जिसका मेरी नीति में तुमको श्रधिकार था, है श्रौर रहेगा। मैं विवाह में श्राट्मा को सर्वोपरि रंखना चाहता हूं। स्नी श्रौर पुखष में में वही प्रेम चाहता हूं, जो दो स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं, जिसका श्राधार पराधीनता है !
'बस, ग्रब ग्रौर कुछ्न न लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूँगा नहीं, क्योंकि तुम श्रपना भला श्रौर बुरा खुद समभ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक्र मुफसे छीन लिया है। किर भी इतना कहे बगैर नहीं रहाँ जाता कि संसार में प्रेम का स्वाँग भरनेवाले शोहदों की कमी नहीं है, उनसे बचकर रहना। ईईवर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो, श्यानंद से रहो। अ्रगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का भ्रप्रर्या किए जाता हूँ। क्षमा करना। क्या मेरा इतना ग्रधिकार भी नहीं ? हाय ! जी चाहता है, एक बार फिर देख श्राऊं, मगर नहीं ग्राऊँगा।

तुम्हारा ठुकराया हुग्रा,
विनोद'
बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई, उसका तुम श्रनुमान कर सकती हो। रोयी तो नहों; पर दिल बैठा जाता था। बार-बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूँ । १० बजने में भ्रब थोड़ी ही देर थी। में तुरंत विद्यालय गयी श्रौर दर्शन-विभाग के ग्रह्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। वह एक मदरासी सज्जन हैं। मुभें बड़े श्रादर से बिठाया श्रौर पत्र पढ़कर बोले-श्रापको मालूम है, वह कहाँ गये हैं ग्रोर कब तक ग्याएँगे ? इसमें तो केवल एक मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया-‘वह एक श्रावरयक कार्य से काइो गये हैं।' ग्रीर निराश होकर लौट श्रायी। मेरी श्रंतरात्मा सहत्रों जिह्वा बनकर मुभे धिककार रही थी! कमरे में उनकी तसवीर के सामने घुटने टेककर मैंने जितने पर्चात्तापपूरां जाब्दों में क्षमा मांगी है, श्रगर वह किसी तरह उनके कानों तक पहुँच सकती, तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी श्रोर से कितना भ्धम हुप्रा! तब से श्रब तक मैंने कुछ्छ भोजन नहों किया श्रौर न एक मिनट सोयी। विनोद मेरी

## दो सखियाँ

क्षुधा श्रौर निद्रा भी श्रपने साथ लेते गये श्रौर शायद इसी तरह दस-पाँच दिन उनकी खबर न मिली, तो प्राया भी चले जाएँगे। भ्राज मैं बैंक तक गयी थी, पर यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का कोई पत्र श्राया! वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने ग्रायी है।

बहन, श्रगर विनोद न अ्याये, तो क्या होगा ? में समभती थी, वह मेरी तरफ़ से उदासीन हैं, मेरी परवाह नहीं करते, मुभ्मसे झ्रपने दिल की बातें छिपाते हैं, उन्हें शायद में भारी हो गई हूं। श्रब मालूम हुग्रा, मैं कैसे भयंक़र भ्रम में पड़ी हुई थी । उनका मन इतना कोमल है, यह में जानती, तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह'लगती ? में उस ग्रभागे का मुँह तक न देखती । इसी वक्त जो उसे देख पाऊँ, तो शायद गोली मार दूं। ज़रा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो, बहन; श्राप मुभे स्वाधीन बनाने चले थे। भगर स्वाधीन बनाते थे, तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यों इतना ग्रखरा? मुभे उनकी ग्रविचलित शांति से चिढ़ होती थी । वास्तव में उनके हृदय में ज़रा-सी बात ने जितनी श्रशांति पैदा कर दी, उतनी शायद मुभमें न कर सकती ।

में किसी रमएीी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्द भाग न जाती । मर्दों का घर छोड़कर भागना तो ग्राज तक नहीं सुना, ग्रौरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं या ग्रालमहः्या करती हैं । पुरुष निर्द्वन्द्ध बैं मूंछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उलटी गंगा बह रही है—पुरुष भाग खड़ा हुप्रा ! इस घ्रांांति की थाह कौन लगा सकता है ? इस प्रेम की गहराई को कौन समभ सकता है ? में तो ग्रगर इस वक्क विनोद के चराों पर पड़े-पड़े मर जाऊँ तो समभूं, मुभे स्वर्ग मिल गया । बस, इसके सिवा मुभे श्रब श्रोर कोई इच्छा नहीं है । इस श्रगाध प्रेम ने मुभे तृत्त कर दिया। विनोद मुभसे भागे तो लेकिन भाग न सके । वह मेरे हृदय से, मेरी धाराएा से इतने निकट ःकभीत्बे थे । मैं तो श्रब भी इन्हें ग्रपने सामने बैठा देख रही हूँ । क्या मेरे सामने फ़िलसफ़र बनने चले थे ? कहाँँ गयी ग्रापकी वह दार्शानिक गंभीरता ? यों श्रपने को धोखा देते हो ? यों श्रपनी श्राॅमा को कुचलते हो ? श्रब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। न जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपिए हो। ग्रब

समभा, श्रौर शायद तुम्हारी दार्शानिक गंभीरता को भी समभ में श्राया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हारिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़े खा सकता है; पर श्रवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता ।

बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। में इस समय ग्रपने ग्रंतस्तल में जितनी उमंग, जितने श्रानंद का श्रनुभव कर रही हूँ, याद नहीं ग्राता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब पदा बीच में था, श्रब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम-वयापार की कसौटी पर कसना चाहती थी । यह फैरान हो गया है कि पुरुष घर में ग्राये, तो सत्री के वास्ते कोई तोहफा लाये; पुरुष रात-दिन सत्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे, फिर स्त्री को उसमें कोई शिकायत नहीं, वह श्रादर्शां पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है ? लेकिन उसी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचता है। सत्री के साथ श्रपने प्रेम को भी चिता में जला भ्राता है । फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं, फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने वही प्रेम देखा था श्रौर इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंदबुद्धि हूँ! छिछोहारापन को प्रेम समभ बैठी थी। कितनी स्त्रियाँ जानती हैं कि श्रधिकांशा ऐसे ही गहने, कपड़े भौर हँसने-बोलने में मस्त रहनेवाले जीवन लम्पट होते हैं। श्रपनी लम्पटता को छिपाने के लिए वे यह स्वाँग भरते रहते हैं । कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली-भाली स्त्री ग्रपना सर्वंस्व देकर खिलौने पाती है ग्रौर उन्हीं में मस्त रहती है। विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी- हीरे को साग के तराजू पर रखे देती थी । मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विइवास है, श्रोर श्रटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर-₹त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए में हूँ, श्रकेली मैं हूँ, घ्घच्छी या बुरी हूँ !

बहन, मेरी तो मारे गर्व श्रौर श्रानंद के छाती फूल उठी है । इतना बड़ा साम्राज्य, इतना म्भचल, इतना स्वरक्षित, किसी हृदयेशवरी को नसीब हुग्रा है? मुभे तो संदेह है। श्रौर मैं इस पर भी श्रसंतुष्ट थी। यह न जानती थी कि ऊपर बबूले वैरते हैं, मोती समुद्र की तह में ही मिलते हैं । हाय ! मेरी इस मूर्खता के

कारएा，मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है ！मेरे जीवन－धन， मेरे जीवन－सर्वस्व न जाने कहाँ मारे－मारे फिरते होंगे，न－जाने किस दशा में होंगे，न－जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी－कैसी शांकाएँ उठ रही होंगी－ प्यारे ！तुमने मेरे साथ कुछ्ध श्रन्याय नहीं किया। ग्रगर मेंने तुम्हें निष्डुर समभा तो तुमने मुभे उससे कहों बदतर समभा ！क्या श्रब भी पेट नहीं भरा ？तुमने मुभे इतनी गयी－गुजरी समभ लिया कि इस भ्रभागे भुवन．．．．．．．．में ऐसे－ऐसे एक लाख भुवनों को तुम्हारे चराों पर भेंट कर सकती हूँ। मुभे तो संसार में ऐसा कोई प्राएी ही नहीं नज़र श्राता，जिस पर मेरी निगाह उठ सके । नहीं，तुम मुभे इतनी नीच，इतनी कलंकिनी नहों समभ सकते — आायद वह नौबत ग्राती， तो तुम ग्रौर मैं－दो में से एक भी इस संसार में न होता ।

बहन，मैंने विनोद को बुलाने की खींच लाने की，पकड़ मंगाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ，पहले ही दिन यह तरकीब क्यों न सूभी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं शाता श्रौर वह कौन－सा पत्र पढ़ते हैं，मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह बात छपेगी－‘पद्मा मर रही है，＇श्रौर परसों विनोद यहाँ होंगे－रक नहीं सकते। फिर खूब भगड़े होंगे，खूब लड़ा－ इयाँ होंगी।

श्रब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुन्दरी हो，शिक्षित हो ？खूब ！ग्रौर तुम्हारे श्रानन्द भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने तो सुना है कि पुहष कितना ही कुरूप हो， पर उसकी निगाए श्रप्सराग्रों ही पर जाकर पड़ती है । फिर श्रानन्द्द बानू तुमसे क्यों बिचकते हैं ？ज़रा गौर से देखना，कहीं राधा ग्रौर कृष्या के बीच में कोई कुबजा तो नहीं ？ग्रगर सासजी यों ही नाक में दम करती रहें，तो यही सलाह दूंगी कि ग्रपनी भोपड़ी श्रलग बना लो । मगर जानती हूँ，तुम मेरी यह सलाह न मानोगी，किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्ड्डाता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जलंद लिखना । मगर शायद तुम्हारा पत्र श्राने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुँचे ।
？$?$

काशी
१०－२－マ६
प्रिय पद्मा，
कई दिन तक तुम्हारे पत्र को प्रतीक्षा करने के बाद ग्राज यह खत लिख रही हूँ। में श्रब भी श्राशा करती हूँ कि विनोद बाबू घर श्रा गए होंगे，मगर ग्रभी वह न श्राये हों ग्रौर तुम रो－रोकर श्रपनी श्रांखें फोड़े डालती हो，तो मुभे ज़रा भी दु：ख न होगा। तुमने उनके साथ जो ग्रन्याय किया है，उसका यही दंड हे। मुभे तुमसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुम ग़हिएीी होकर वह कुटिल फ़ीड़ा करने चली थों，जो प्रेम का सौदा करनेवाली स्त्र्यों को ही घोभा देती है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोंट दिया होता अ्रौर भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते । तुम चाहे मुभसे रूठ ही क्यों न जाग्रो，पर मैं इतना ज़हूर कहूँगी कि तुम विनोद के योग्य नहों हो। शायद तुम उस पति से प्रसन्न रहतीं，जो प्रेम के नए－नए स्वाँग भरकर तुम्हें जलाया करता। शायद तुमने ग्रेंगरेज़ो किताबों में पढ़ा होगा कि सित्रयं० छैले रसिकों पर ही जान देती हैं，श्रौर पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए，भ्रन्यया तुम्हाराधजीवन शुष्क हो जाएगा । तुम भारत की पतिपरायखा रमशी नहीं，योरप की ग्रामोदप्रिय युवती हो । मुभे तुम्हारे ऊपर दया भ्याती है 1

तुमने ग्रब तक रूप को ही श्राकर्षया का मूल समभ रखां है। रूप में ग्राकर्षया है，मानती हूँ। लेकिन उस भ्राकर्षएा का नाम मोह है，वह स्थायी नहीं，केवल धोखे की टट्टी है । प्रेम का एक ही मूल मन्त्र है श्रौर वह है सेवा । यह मत समभो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है， वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का श्रंकुर रूप में है，पर इसको पल्लवित ग्रौर पुष्पित करना सेवा ही का काम है । मुभें विशवास नहीं श्राता कि विनोद को बाहर से थके－मांदे，पसीने से तर ग्राया देखकर तुमने कभी पंखा भला होगा ！शायद टेबुल फैन लगाने की बात भी तुम्हें न सूभी होगी। सच कहना，मेरा श्रनुमान ठीक है या नहीं।

बतापो, तुमने कभी उनके पैरों में चप्पी की है ? करी उनके सिर में तेल डाला है ? तुम कहोगी, यह खिदमतगारों का काम है, लेडियाँ यह मरज नहीं. पालतीं। तुमने उस श्रानन्द का श्रनुभव ही नहों किया। त्र विनोद को ग्रवने घ्रधिकार में रखना चाहती हों, मगर उसका साधन नहीं करतीं।

विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगिनी नहीं बन सकती। पुख के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है । मानती. हूं, खूप-मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहों बुभती, श्रात्मा की तृष्ति नहीं होती। सेवाभाव रखनेत्राली रूप-विहोन स्त्री का पति किसी स्त्री के ख्रूजाल में फँस जाए, तो बहुत जल्द निकल भागता है, सेवा का चस्का पाया हुग्रा मन केवल नखरों श्रौर चोचलों पर लट्ट् नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुभसे दो-चार महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहों है। ये बातें हम, तुम, सभी जानते हैं, केवल कभी-कभी भूल जाते हैं। मैंने तुमहृं केवल याद दिला दी है। उपदेघ में ह्ददय नहीं होता, लेकिन मेरा उददेश मन की वह व्यथा है, जो तुम्हारी इस नई विपत्ति स जागरित हुई है।

भ्रच्धा, भ्रब मेरी रामकहानी सुनो। इस एक महीने में यहाँ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गईं। यह तो में पहले ही लिख चुकी हूँ कि श्रानंद बाबू भौर श्मम्माँ जी में कुछ्ञ मनमुटाव रहने लगा है । वह ध्राग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में दो-एक बार माँ-बेटे में चोंचं हो जाती थीं। एक दिन मेरी छोटी ननदजी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गयी। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब न देली, तो उनसे पूछा । इस जरा-सी बात पर वह भलेमानस बिगड़ गई घौर कहने लगी, तुम तो मुभे चोरी लगाती हो । अम्माँ ने उन्हीं का पक्ष लिया ग्रोर मुभे बूब सुनायों। संयोग की बात, भ्भम्मांजी मुभे कोस ही रही थीं कि श्ञानंद बबूू घर में श्रा गए। श्यम्माँजी उन्हें देखते ही श्रौर जोर से बकने लगीं-बहू की इतनी मज़ाल ! यह तूने सिर चढ़ा रखा है, श्रोर कोई बात नहीं। पुस्तक क्या उसके बाप की थी ? लड़की लायी, तो उसने कौन गुनाए किया ? जरा भी सब्र न हुश्रा, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुँची श्रौर उसके हाथों से किताब छोनने लगी।

बहन; में यह स्वीकार करती हूँ कि मुभे पुस्तक के लिए इतनी उतावली न करनी चाहिए थी। ननदजी पढ़ चुकने पर भ्राप ही दे जातीं। न भी देतीं तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ा जाता था! मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छ्छीनने लगी थी। श्रगर इस बात प्पर श्रानंद बाबू मुभे डाँट बताते, तो मुभे जरा भी दु:ख न होता। मगर उह्होंने उलटे मेरा ही पक्ष लिया घौर ल्योरियाँ चढ़ाकर बोले-किसी की चीज़ कोई बिना पूछे लाए ही क्यों ? यह तो मामूली शिष्टाचार है ।

इतना सुनना था कि श्रम्माँ के सिर पर भूत-सा सवार हो गया। श्रानंद बाबू भी बीच-बीच में फुलभ्भड़ियाँ छोड़ते रहे । श्रौर मैं श्रपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंे किताब माँगी। न श्रम्मांजी ही ने भोजन किया, न भ्रानंद बाबू ने । भ्रौर मेरा तो बार-बार यही जी चाहता था कि ज़हर खा लूँ। रात को जब ग्रम्माँजी लेटों, तो में घ्रपने नियम के श्रनुसार उनके पे दबाने गयी। मुभे देखते ही उन्होंने दुतकार दिया, लेकिन मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैंताने की श्रोर तो थी ही । भ्रम्मांजी ने जो पैर से ढकेला, तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई टोकरियाँ पड़ी हुई थीं। में उन टोकरियों पर गिरी, तो पीठ श्रोर कमर में चोट ग्रायी। मैं चिल्लाना न चाहुती थी, मगर नजाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई।

श्रानंद बाबू श्रपने कमरे में श्रा गये थे, मेरी चीख़ सुनकर दौड़ पड़े श्रौर अ्यम्मांजी के द्वार पर श्राकर बोले—क्या उसे मारे डालती हो, श्रम्माँ? ध्रपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो ? यह कहते हुए वह कमरे में घुस श्राये श्यौर मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि श्रपना हाथ छुड़ा लूँ, पर श्रानंद ने न छोड़ा । वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुभे झ्नच्छा नहीं लगता था। वह न श्रा जातें; तो मैंने रो-धोकर श्भम्मांजी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका कोध कुछ घांत हो चला था । श्रानंद का श्रा जाना ग़जब हो गया। श्रम्मांजी कमरे के बाहर निकल श्रायीं श्रीर मुंह चिढ़ाकर बोलीं- हां, देषो, मरहम-पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट-फूट न गया हो ?

श्रानंद ने श्राँगन में रुककर कहा-क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो श्रौर में न बोलू ?
'हाँ, में तो डायन हूँ, श्रादमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है । ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों न मार डाला !'
'तो पछंतावा क्यों हो रहा है। घेले की संखिया में तो काम चलता है।'
'श्रगर तुम्हैं इस ग्रौरत को सिर चढ़ाकर रखना है, तो कहीं श्रौर ले जा कर रखो। इस घर में तुग्हारा निबाह ग्रब न होगा।'
'भैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की ज़हूरत नहीं ।'
‘मैं भी समभ लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना 1 '
«मैं भी समभ लूंगा कि मेरी माता मर गई ।'
मैं ग्रानंद का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींच रही थी कि उन्हें वहाँ से हटा ले जाऊँ; मगर वह बार-बार मेरा हाथ ऊटक देते थे। ग्राखिर जब श्रम्मांजी अ्रपने कमरे में चली गयीं, तो वह श्रपने कमरे में ग्राये, ग्रौर सिर थामकर बैठ गए!

मैंने कहा—यह तुम्हें क्या सूभी ?

- ग्रानंद ने भूमि की भ्रोर ताकते हुए कहा-श्रम्माँ ने ग्राज नोटिस दे दिया।
'तुम खुद ही उलभ पड़े, वह बेचारी तो कुछ बोली ही नहीं ।'
‘में ही उलभ पड़ा !’
'ग्रौर क्या $!$ मैंने तुमसे फरियाद न की थी ।'
'पकड़ न लाता, तो श्रम्माँ ने तुम्हें ग्रधमरा कर दिया होता । तुम उनका क्रोध नहीं जानतीं।'
‘यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुभे मारा नहीं, श्रपना पैर छुड़ा रही थीं। मैं पट्टी पर बैठी थी। ज़रा सा धक्का खाकर गिर पड़ी । ग्रम्माँजी मुभे उठाने ही जा रही थीं कि तुम पहुँच गए।'
'नानी के श्रागे ननिहाल का बखान न करो, मैं ग्रम्मां को खूब जानता हूँ । में कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निरचय है । कहीं न कहीं नौकरी मिल

दो सखियां
ही जाएगी। ये लोग समभते हैं कि में छनकी रोटियों पख पड़ा हुश्रा हूँ। इसी से यह मिजाज है !

मैं जितना ही उनको समभाती थी, उतना ही वह घ्रोर बफरते थे। श्राखिए मैंने भुँभफलाकर कहा—तो तुम श्रकेले जाकर दूसरे घर में रहो । मैं न जाऊँगी। मुभे यहीं पड़ी रहने दो ।

श्रानंद ने मेरी श्रोर कठोर नेत्रों से देखकर कहा-यहीं लात खाना श्रच्छा लगता है ?
'हाँ, मुभे यहीं श्रच्छा लगता है ।'
‘तो तुम खाश्रो, में नहीं खाना चाहता । यही फ़ायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दंशा श्रांखों से न देखूंगा, न पीड़ा होगी ।'
'羽लग रहने लगोगे, तो दुनिया क्या कहेगी !'
'इसकी परवाह नहीं । दुनिया श्रंधी है ।'
'लोग यही कहुंगे कि स्त्री ने यह माया फैलायी है।'
'इसकी भी परवा नहीं, इस भय से भ्रपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता ।

मैंने रोकर कहा-तुम मुभे छोड़ दोगे, तुम्हें मेरी ज़रा भी मुहव्बत नहीं है ?

बहन, ग्रौर किसी समय इस प्रेम-श्राग्रह से भरे हुए शब्द ने न जाने क्या कर दिया होता । ऐसे ही श्राग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं, रमशी के पास इससे बढ़कर दूसरा भ्रस्र नहीं। मैंने ग्रानंद के गले में बांहें डाल दी थीं भ्रौग उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मगर इस समय ग्रानंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह ग्राग्रह भी उन पर कुछ्छ ग्रसर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया, उसके प्रति इतना रोष ! हम श्रपनी ही माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते, इस भ्रात्माभिमान का कोई ठिकाना है ! यही वे ग्राशाएँ हैं, जिन पर माता ने श्रपने जीवन के सारे सुख-विलास श्र्वरा कर दिए थे, दिन का चैन श्रौर रात की नींद श्रपने ऊपर हराम कर ली थी! पुत्र पर माता का इतना भी ग्रधिकार नहों !

ग्रानंद ने उसी श्रविचलित कठोरता से कहा-प्रगर मुहब्बत का यही

ग्रर्थ है कि में इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊँ, तो मुभे वह मुहवबत स्वीकार नहीं है।

प्रात:काल वह उठकर बाहर जाते हुए मुभसे बोले——में जाकर घर ठीक किए श्राता हूं । तांगा भी लेता ग्राऊँगा, तैयार रहना ।

मेंने दरवाज़ा रोककर कहा—क्या ग्रभी तक फ्रोध रांत नहीं हुग्रा ?
'कोष की बात नहीं, केवल दूसरों के सिए से श्रपना बोभ हटा लेने की बात है।
'यह श्रच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो, माताजी को कितना दु:ख होगा। ससुरजी से भी तुमने कुछ पूछा ?
'उनसे पूछने की ;कोई ज़रूरत नहीं। कती-धतर्ती जो कुछ हैं, वह ग्रम्मतँ हैं। दादाजी मिट्टी के लोंदे हैं ।'
'घर के स्वामी तो हैं ?'
‘तुम्हें चलना है या नहीं, साफ़ कहो !’
'मैं तो श्रभी न जाऊँगी।'
'भ्रच्छी बात है, लात खाभ्रो I'
में कुछ्घ नहीं बोली। ग्रानंद ने एक क्षरा के बाद फिर कहा—तुम्हारे पास कुछ रुपये हों, तो मुभे दो ।

मेरे पास रुपये थे, मगर मैंने इनकार कर दिया । मैंने समभा, शायद श्रसमंजस में पड़कर वह रुक जाएँ। मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी । खिन्न होकर बोल-प्रच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बग़ैर भी मेरा काम चल जाएगा । तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख-भोग, ये नोकर-चाकर, ये ठाट-बाट मुबारक हों। मेरे साथ क्यों भूसों मरोगी ! वहाँ यह सुख कहाँ ! मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या ?

यह कहते हुए वह चले गए। बहन; क्या कहूँ, उस समय श्रपनी बेबसी पर कितना दु:ख हो रहा था। बस, यही जी में श्राता था कि यमराज श्राकर मुभे उठा ले जाएँ। मुभ कुलकलंकिनी के कारएा माता श्रौर पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर श्रम्मांजी के वैरों पर गिर पड़ी श्रौर रो-रोकर श्रानंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा। मगर माताजी का हृदय ज़रा

भी न पसीजा । मुभे श्राज मालूम हुग्रा कि माता भी इतनी वज्त्रहृदया हो सकती है । फिर ग्रानंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर हो। ग्रपनी माता ही के पुत्र तो हैं !

माताजी ने निदर्यंता से कहा-तुमदूउसके साथ क्यों न चली गईं ? जब वह कहता था, तब चले जाना चाहिए था। कौन जाने, यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूँ ।

मैंने गिड़गिड़ाकर कहा-श्रम्माँजी, उन्हें बुला भेजिए, श्रापके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जायंगे ।

श्रम्माँ उसी निर्दयता से बोलीं-जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है ! श्रब तो जो कुछ हो, तुम हो; मुभे कौन गिनता है। ग्राज जरा-सी बात पर यह इतना फल्ला रहा है, ग्रौर मेरी प्रम्माँजी ने मुभे सैकड़ों ही बार पीटा होगा । में भी छोकरी न थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मज़ाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं ! कच्चा ही खा जातीं ! मार खाकर रात-रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था। ग्राजकल के ही लौंडे प्रेम करना नहीं जानते, हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ-बाप, छोटे-बड़े किसी को कुछ न समर्भें।

यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गईं। मैं श्रपने कमरे में ग्राकर नसीबों को रोने लगी। यही हांका होती थी कि ग्रानंद किसी तरफ़ की राह न लें। बार-बार जी मसोसता था कि रुपये न दे दिए। बेचारे इधर-उधर मारे-मारे फिरते होंगे। घ्रभी हाथ-मुँह भी न धोया, जल-पान भी नहीं किया । वक्त पर जल-पान न करें, तो जुकाम होता है, हरारत भी हो जाती है। महरी से कहा-ज़रा जाकर देख तो, बाबूजी कमरे में हैं ! उसने ग्रांकर कहाकमरे में तो कोई नहीं है, खूँटी पर कपड़े भी नहीं हैं ।

मेंने पूछा-क्या ग्रौर भी कभी इस तरह श्रम्माँजी से रूठे हैं ?
महरी बोली—कभी नहीं बहू, ऐसा सीघा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा । मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे। घाज न जाने क्यों चले गए।

मुभे ग्राशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह भा जाएँगे। लेकिन दोपहर की कौन कहे, शाम भी हो गई श्रौर उनका पता नहीं। सारी रात

जागती रही । द्वार की श्रोर कान लगे हुए थे । मगर रात भी उसी तरह गुज़र गई। बहन, इस प्रकार पूरे तीन दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुभे देखतीं, तो पहचान न सकतीं। रोते-रोते श्रांखें लाल हो गई थीं। इन तीन दिनों में एक पल भी नहीं सोई, श्रौर भूख का तो ज़िक ही क्या, पानी तक न पिया । प्यास ही न लगती थी। मालूम होता था, देह में प्राएा ही नहीं है। सारे घर में मातम-सा छाया हुग्रा था । श्रम्माँजी भोजन करने दोनों वक्त जाती थीं, पर मुंह जूठा करके चली ग्राती थीं। दोनों ननदों की हैसी श्रौर चुहल भी ग़ायब हो गई थी। छोटी ननदजी तो मुभसे श्रपना श्रपराध क्षमा कराने श्रायीं।

चौथे दिन सबेरे रसोइए ने श्राकर मुभसे कहा—बाबूजी तो श्रभी मुभे दशाशवमेध घाट पर मिले थे । मैं उन्हें देखते ही लपककर उनके पास जा पहुँचा श्रोर बोला—भैया, घर क्यों नहीं चलते ? सब लोग घबराए हुए हैं। बहूजी ने तीन दिन से पानी तक नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है ! यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले-बहूजी ने क्यों दाना-पानी छोड़ रखा है ? जाकर कह देना, जिस भ्राराम के लिए उस घर को न छोड़ सकीं, उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया ?

श्रम्माँजी उसी समय ग्राँगन में श्रा गईं। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई, बोलीं-क्या है श्रलगू, क्या श्रानंद मिला था ?

महाराज—हाँ, बड़ी बहू, श्रभी दशाइवमेध घाट पर मिले थे । मैंने कहाघर क्यों नहीं चलते, तो बोले—उस घर में मेरा कौन बैठा हुप्रा है ।

ग्रम्माँ-कहा नहीं, श्रौर कोई श्रपना नहीं है, तो सत्री तो श्रपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो ?

महाराज—मेंने बहुत समभाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस न हुए ।
श्रम्माँ—करता क्या है ?
महाराज—यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुग्रा था ।
श्रम्माँ-ज्यों-ज्यों तुम बूढ़े होते जाते हो, शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते-पीते हो। तुम्हें चाहिए था, उसका हाथ पकड़ लेते श्रोर खींचकर ले भ्राते । मगर तुम नमकहरामों को

श्रपने हलवे-माडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए। दोनों वक़त बढ़-बढ़कर हाथ मारते हो ग्रौर मूंछों पर ताव देते हो । तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में दूसरा कोई खाता है या नहीं । में तो परवाह न करती, वह श्राये या न ग्राये । मेरा धर्म पालना-पोसना था, पाल-पोस दिया। श्रब जहाँ चाहे, रहे । पर इस बहू को क्या करूँ, जो रो-रोकर प्राएा दिए डालती है। तुम्हें ईइवर ने ग्राँखें दी हैं, उसकी हालत देख रहे हो । क्या मुँह से इतना भी न फूटा कि बहू ग्रन्नजल त्याग किए पड़ी हुई है ?

महाराज—बहूजी, नारायया जानते हैं, मैंने बहुत तरह समभाया, मगर वह तो जैसे भागे जाते थे। फिर में क्या करता ?

ग्रम्माँ-समभाया नहीं, श्रपना सिर । तुम समभाते श्रौर वह यों ही चला जाता ? क्या सारी लच्छेदार बातें मुभी से करने को हैं ? इस बहू को में क्या कहूँ । मेरे पति ने मुभसे इतनी बेरुखी की होती, तो मैं उसकी सूरत न देखती। पर, इस पर उसने न-जाने कौन-सा जाटू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो कुलटा चाहिए, जो उन्हें तिगनी का नाच नचाए।

कोई ग्राध घंटे बाद कहार ने ग्राकर कहा-बाबूजी ग्याकर कमरे में बंते हुए हैं ।

मेरा कलेजा धक्-धक् करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊँ, पर श्रम्माँजी का हृदय सचमुच वज्र है। बोलीं-जाकर कह दे, यहाँ उनका कौन बैठा हुग्रा है, जो ग्राकर बैठे हैं !

मैंने हाथ जोड़कर कहा—श्रम्माँजी, उन्हें श्रंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाएँ।

श्रम्मіँ-यहाँ उसका कौन बैठा हुग्रा है, जो श्राएगा ? में तो श्रंदर कदम न रखने दूँगी ।

श्रम्मांजी तो बिगड़ रही थीं, उधर छोटी ननदजी श्राकर श्यानंद बाबू को लायों ! सचमुच उनका चेहरा उतरा हुग्रा था, जैसे महीनों का मरीज़ हो । ननदजी उन्हें इस तरह खींचे लाती थीं, जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। श्रम्माँजी ने मुस्कराकर कहा-इसे यहाँ क्यों लायी ? यहाँ इसका कौन बैठा हुग्रा है ?

भानंद सिर भुकाए श्रपराधियों की भांति खड़े थे। ज़बान न खुलती थी! घ्भम्मांजी ने फिर पूछा-चार दिन कहां थे ?
'कहीं नहीं, यहीं तो , था ।'
'खूब चैन से रहे होगे ?'
'जी हाँ, कोई तकलीफ़ न थी।'
'वह तो सूऱत ही से मालूम हो रहा है ।'
ननदजी जल-पान के लिए मिठाई लायीं। श्रानंद मिठाई खाते इस तरह भँप रहे थे, मानो ससुराल श्राये हों ! फिर माताजी उन्हें लिये हुए श्रपने कमरे में चली गयीं। वहाँ श्राध घंटे तक माता ग्रौर पुत्र में बातें होती रहीं। में कान लगाए हुए थी, पर साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं ग्रौर कभी श्रानंद। माताजी जब पूजा करने निकलीं, तो उनकी श्रॉंखें लाल थीं। श्रानंद वहाँ से निकले, तो सीधे मेरे कमरे में भ्राये । मैं उन्हें ग्राते देख चटपट मुँह ढाँपकर चारपाई पर पड़ रही, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में ग्राये, मुभे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप श्राकर एक बार धीरे से पुकारा श्रौर लौट पड़े। मुभ्भे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुभे जो कष्ट हो रहा था, इसका एकमात्र कारया ग्रपने को समभकर मन ही मन दुसी हो रहे थे। मैंने ग्रनुमान किया था, वह मुभे उठाएँगे, मैं मान करूँगी, वह मनाएँगे, मगर सारे मन्सूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुभसे न रहा गया । मैं हकबकाकर उठ बैठी ग्रौर चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न-जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए श्रोर ऐसा जान पड़ा कि में गिरी जाती हूँ। सहसा श्रानंद ने पीछे फिरकर मुभे संभाल लिया श्रोर बोले -लेट जाश्रो, लेट जाश्रो; मैं कुरसी पर बैठ जाता हूँ । यह तुमने श्रपनी क्या गति बना रखी है ?

मैंने ग्रपने को सँभालकर कहा—में तो बहुत श्चच्छी तरह हूँ। भ्रापने कैसे कष्ट किया ?
'पहले तुम कुछ भोजन कर लो तो पीछे में कुछ बात करूँगा ।' 'मेरे भोजन की ग्रापको क्या फ़िक्र पड़ी है। श्राप तो सैर-सपाटे कर रहे हैं ${ }^{\prime}$
‘कसे सैर-सपाटे मिंने किए हैं, मेरा दिल ही जानता है। मगर बातें पीछे करूँगा, भ्रभी मुँह-हाथ धोकर खा लो। चार दिन से पानी तक मुँह में नहीं डाला । राम! राम !!'
'यह श्रापसे किसने कहा कि मैंने चार दिन से पानी तक मुँह में नहीं डाला ! जब ग्रापको मेरी परवा न थी, तो में क्यों दाना-पानी छोड़ती ?'
'वह तो सूरत ही कहे देती है। फूल से....मुरभा गए।'
‘जरा ग्रपनी सूरत जाकर ग्राईने में देखिए।'
मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था 1 ठूँठ को पानी मिले तो क्या, घौर न मिले तो क्या । में न जानता था कि तुम यह श्रनशन व्रत ले लोगी, नहीं तो ईंवर जानता है, भ्रम्माँ मारकर भगातीं, तो भी न जाता ।'

मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा-तों क्या सचमुच तुम समभे थे कि में यहाँ केवल भाराम के विचार से रह गई ?

ग्रानंद ने जल्दी से ग्रपनी भूल सुधारी-नहीं, नहीं, प्रिये, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह में कदापि न समभता था कि तुम बिलकुल दाना-पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशाल हुई कि मुभे महराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राएा ही दे देतीं। श्रब ऐसी भूल कभी न होगी। कान पकड़ता हूँ । ग्रम्माँजी तुम्हारा बखान कर-करके रोती रहीं।

मैंने प्रसन्न होकर कहा-तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई।
'थोड़ा-सा दूष पी लो, तो बातें हों। जाने कितनी बातें करनी हैं ।'
'पी लूंगी, ऐसी क्या जल्दी है ।'
'जब तक तुम कुछ खा न लोगी, में यही समभूंगा कि तुमने मेरा श्रपराध क्षमा नहीं किया ।'
^में भोजन तभी करूँगी, जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रुठकर न जाश्रोगे।
‘में सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ।'
बहन, तीन दिन कष्ट तो हुग्रा, पर मुभे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन तीन दिनों के श्रनशान ने दिलों में जो सफ़ाई कर दी, वह किसी

दूसरी विधि से कदाधि न होती। घ्रब मुभे विशवास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। ग्रपने समाचार शीघ，भ्रति शीघ्र लिखना।
तुम्हारी,

चंदा

## १ ३

दिल्ली २०ーマーマ६
प्यारी बहन，
तुम्हारा पत्र पढ़कर मुभे तुम्हारे ऊपर दया श्रायी 1 तुम मुभे कितना ही बुरा कहो，पर में इतनी दुर्गति किसी तरह न सह सकती，किसी तरह नहीं। मैंने या तो श्रपने प्रारा दे दिए होते，या फिर उस सास का मुह न देखती। तुम्हारा सीधापन，तुम्हारी सहनशीलता，तुम्हारी सास－भक्ति तुम्हें मुबारक हो। में तो तुरंत श्रानंद के साथ चली जाती श्रौर चाहे भीख ही क्यों न माँगनी पड़ती，पर उस घर में क़दम न रखती। मुभे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं श्राती，फोष भी श्राता है，इसलिए कि तुममें स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्तित्यों ने सासों श्रोर पुरुषों का मिज़ाज श्रासमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर， जहाँ श्रपनी इज्जत नहीं। में पति－र्रेम भी इन दामों न लूं। तुम्हें उन्नीसवीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुरां की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता ग्रोर नारी－स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता श्रीर दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया। श्रब सत्री－जाति का राज्य होगा। मगर श्रब तुन्हें श्रधिक न कोसूंगी।

श्रब मेरा हाल सुनो। मिंने सोचा था，पत्रों में श्रपनी बीमारी का समाचार छपवा दूँगी। लेकिन फिर खयाल श्राया，यह समाचार छपते ही मित्रों का ताँता लग जाएगा। कोई मिज़ाज पूछ्हने श्राएगा，कोई देखने श्राएगा। फिर में कोई रानी तो हूँ नहीं，जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए । न जाने लोगों के दिल में कैसे－कैसे विचार उत्पन्न हों，यह सोचकर मैंने पत्र में छववाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही，लिख नहीं सकती। कभी मन में ग्राता，ज़हर खा लूँ। कभी सोचती，कहीं उड़ जाऊँ।

विनोद के संबंध में भाँति－भाँति की रांकाएँ होने लगीं। ग्रब मुभे ऐसी कितनी ही बातें याद श्राने लगीं，जब मेंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। में उनसे सब कुछ लेना चाहती थी। में चाहती थी कि वह श्राठों पहर अ्रमर की भाँति मुभ पर मँडराते रहें，पतंग की भाँति मुभ्भे घेरे रहें। उन्हें किताबों ग्रौर पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुभे भुँमलाहट होने लगती थी। मेरा श्रधिकांश समय श्रपने ही बनाव－सिगार में कटता था，उनके विषय में मुभे कोई चिंता ही न होती थी। ग्रब मुभे मालू म हुश्रा कि सेवा का महत्व रूप से कहीं ग्रधिक है। रूप मन को मुगध कर सकता है，पर श्राॅमा को श्रानन्द पहुँचानेवाली कोई दूसरी ही वस्तु है।

इस तरह एक हक्ता गुज़र गया। मैं प्रात：काल मैके जाने की तैयारियाँ कर रही थी－यह घर फाड़े खाता था－कि सहसा डाकिये ने मुभे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृद्य धक्－धक् करने लगा। मैंने काँपते हाथों से पत्र लिया， पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी，लिपि किसी स्त्री की थी，इसमें संदेह न था，पर में उससे सर्वथा ग्रपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला श्रौर नीचे की तरफ़ देखा，तो चौंक पड़ी－यह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही साँस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था—＇बहन，विनोद बाबू तीन दिन यहाँ रहकर बक्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। तीन－चार दिन बम्बई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें देहली वापस कर दूँ，पर वह किसी तरह राज़ी न हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुभे ताक़ीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना，लेकिन तुमसे क्या परदा！तुम तुरंत तार दे दो। शायदं रुक जाएँ। यह क्या बात हुई ？मुभसे तो विनोद ने बहुत पूछ्छने पर भी नहीं बताया，पर वह दु：खी बहुत थे । ऐसे ग्रादमी को भी तुम श्रपना न बना सकीं，इसका मुभे श्राइचर्य है；पर मुभं इसकी पहले ही रांका थी। रूप श्रौर गर्व में दीपक श्रौर प्रकारा का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाशा है।＇．．．．

मैंने पत्र रख दिया श्रोर उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ，तुरन्त श्राश्रो । मुभे श्राशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे，लेकिन सारा दिन गुजर गया श्रोर कोई जवाब न श्याया । बँगले के सामने

से कोई साइकिल निकलती, तो में तुरंत उसकी श्योर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो । रात को भी में तार का इंतज़ार करती रही। तब मैंने श्रपने मन को इस प्रकार शांत किया कि विनोद श्रा रहे हैं, इसलिए तार भेजने की जहुरत न समभी।

भ्रब मेरे मन में फिर शंकाएँ उठने लगीं। विनोद कुसुम के पास क्यों गये, कहीं कुसुम से उन्हें त्रेम तो नहीं हैं ? कहीं उसी प्रेम के कारएा तो वह मुभसे विरक्त नहों हो गए ? कुसुम कोई कोघाल तो नहीं कर रही है ? उसे विनोद को भपने घर ठहराने का श्र्रिकार ही क्या था ? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ब हो उठा। कुसुम पर कोध भ्भाने लगा। श्रवइय दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा। मैंने किर कुसुम का पत्र पढ़ा श्रोर ग्रबकी उसकें प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ्छ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुमुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। श्राधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला, उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी, तो वह पत्र दिखलाऊँगी; जो कुछ मुंह में श्राया, बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई, जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुग्रा कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवास है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास हैं। वही छलिनी उन पर श्रपना जादू चला रही है। यह् दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार श्याया, पर मैंने उसकी श्रोर श्रांस भी नहीं उठायो । चंदा, मैं नहीं कह सकती, मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अ्रगर कुसुम इस समय मुभे मिल जाती, तो मैं न-जाने क्या कर डालती।

रात को लेटे-लेटे खयाल श्राया, कहीं वह योरप न चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चककर श्राने लगा, मानो पानी में हूबी जाती हूँ। श्रगर वह योरप चले गए, तो फिर कोई श्राशा नहीं- म्ं उसी वक्त उठी श्भौर घड़ी पर नज़र डाली। दो बजे थे। नौकर को जगाया श्रौर तार-घर श्रा पहुँची। बावूजी कुरसी पर लेटे-लेटे सो रहे थे। बड़ी मुरिकल से उनकी नींद सुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके, तो मैंने पूछा-इसका जवाब कब भ्राएगा ?

बाबू ने कहा-चह प्रशन किसी ज्योतिषी से कीजिए। कौन जानता है, वह

कब जबाव दें। तार का चपरासी ज़्ररदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। भ्यगर कोई भ्रोर काराए न हो, तो $\overline{-} \ell$ बजे तक जवाब श्रा जाना चाहिए।

घबराहट में ग्रादमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके में स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अ्यवने मन में मुभे कितना मूर्ख समभा होगा ! खैर, में वहीं एक बेंच पर बैठ गई, श्रोर तुम्हें विशवास न श्राएगा; नौ बजे तक वहों बैठो रही। सोचो, कितने घंटे हुए। पूरे सात घंटे। सैकड़ों घ्रादमी भ्राये श्रौर गये, पर में वहाँ जमी बैठी रही । जब तार का डमी खटकता, मेरे हृदय में घड़कन होने लगती । लेकिन इस भय से कि बाबूजी भलला न उठ̈, कुछ पूछने का साहस न करती थी। जब दफ्तर की घड़ो में नौ बजे, तो मैंने डरते-डरते बाबू से पूछा-क्या श्रभी तक जवाब नहीं श्राया ?

बाबू ने कहा-प्राप तो यहीं बहठी हैं, जवाब श्राता तो क्या मैं खा डालता ?
मैंने बेह्याई करके फिर पूछ्छा-तो क्या श्र्र न श्याएगा ?
बाबू ने मुंह फेरकर कहा-श्रोर दो-चार घंटे बैठी रहिए।
बहन, यह वार्बाया घर के समान मेरे हृदय में लगा । श्रांबें भर श्रायीं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से टली नहों । श्रब भी श्राशा बँधी हुई थी कि शायद जवाब अ्राया हो। जब दो घंटे श्रोर गुज़र गए, तब मैं निराश हो गई । हाय ! विनोद ने मुभे कहीं का न रखा। में घर चली, तो भ्रांब़ों से श्रांसुपों की भड़ी लगी हुई थी। रास्ता न सूभता था।

सहसा पीछे से मोटर का एक हार्न सुनाई दिया। में रास्ते से हट गई । उस वक्त मन में श्राया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊँ श्रोर जीवन का भंत कर दूं। मेंने श्रांखें पोंछकर मोटर" को ग्रोर देखा, भुवन बैठा हुश्रा था, ध्रैर उसकी बगल में बैठी हुई थी कुसुम ! ऐसा जान पड़ा, मानो श्रग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से समा कर सिर से निकल गई 1 में उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई श्रोर कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुमेक्ष जानता ही नहीं । निदर्दय, धूतं ।

कुसुम ने पूछ्छा—मैं तो तुम्हारे पास जाती थी, बहन ! वहाँ से कोई खबर भायी?

मेंने बात टालने के लिए कहा-तुक कब भायीं ?

भुवन के सामने में श्रपनी विपत्ति-कथा न कहना चाहती थी।
कुसुम-ग्राश्रो, कार में बैठ जाश्रो ।
'नहीं, में चली जाऊँगी; भ्रवकाशा मिले, तो एक बार चली श्राना ।'
कुसुम ने मुभसे ग्राग्रह न किया । कार में बैठकर चल दी । मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई श्रौर ? कितना बड़ा श्रंतर हो गया है ?

मैं घर चली, तो सोचने लगी-भुवन से इसकी जान-पहचान कैसे हुई ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो ! भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं श्रायी है ?

में घर पहुँचकर बैठी ही थी कि कुसुम श्रा पहुँची। श्रबकी वह मोटर में श्रकेली न थो—विनोद बैंठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठक रह गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती ग्रौर मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं। मूर्वि की भाँति श्रचल बैठी रही। मेरी मानिनी प्रकृति भ्रपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षरा में कुसुम ने विनोद को उतारा श्रौर उनका हाथ पकड़े हुए ले श्रायी । उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिलकुल पीला पड़ गया है ग्रौर वह इतने ग्रशाक्त हो गए हैं कि झ्रपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते, मैंने घबराकर पूछाक्यों तुम्हारा क्या हाल है ?

कुसुम ने कहा—हाल पीछ पूछचा, ज़रा इनकी चारपाई चटपट बिछा दो ग्रौर थोड़ा-सा दूध मँगवा लो।

मैं तुरंत चारपाई बिछ्ञयी ग्रौर विनोद को उस पर लिटा दिया। दूध तो रखा ही हुग्रा था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थो। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, मुभे उस वक्त ज्ञात हुग्रा कि कुसुम पर विनोद को जितना विशवास है, वह मुभ पर नहों। मैं इस योग्य हूँ नहा। मेरा दिल सैकड़ों प्रशन पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी । मैं इतर्नी मूर्ख हूँ कि ग्रवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रइनों का ताँता बाँच देती ।

विनोद को जब नींद श्रा गई, तो मैंने श्राँखों में ग्राँसू भरकर कुसुम से पूछा— बहन, इन्हें क्या रिकायत है ? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहों

ग्राया। रात दो बजे एक ज़रूरी श्रोर जवाबी तार भेजा । दस बजे तक तारघर में बैठी जवाब की राह देखती रही । वहीं से लौट रही थी, जब तुम रास्ते में मिलीं । यह तुम्हें कहाँ मिल गए ?

कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गयी श्रौर बोली—पहले तुम यह बताग्रो कि भुवन का क्या मुग्रामला था ? देखो साफ़ कहना।

मैंने ग्रापत्ति करते हुए कहा-कुसुम, तुम यह प्रशन पूछकर मेरे साथ भ्रन्याय कर रही हो । तुम्हें खुद समभ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है । विनोद को केवल भ्रम हो गया ।
'बिना किसी कारा के ?’
'हाँ, मेरी समभ में तो कोई कारएा न था ।'
'मैं इसे नहीं मानती । यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चिढ़ाने ग्रोर जगाने के लिए तुमने वह स्वाँग रचा था ?

कुसुम की सूभ पर चकित होकर मैंने कहा—वह तो केवल दिल्लगी थी।
'तुम्हारे लिए दिल्लगी थी, विनोद के लिए वज्राधात था। तुमने इतने ₹िनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समभा ! तुम्हें श्रपने बनाव-संवार के श्रागे उन्हें समभने की कहाँ फुरसत ? कदाचित् तुम समभती हो कि तुम्हारी यह मोहिनी मूरित ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य दो-चार महीने के लिए हो सकता है। स्थायी वस्तु कुछ श्रौर ही है।

मैंने झ्रपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा-विनोद को मुभसे कुछ पूछना तो चाहिए था ?

कुसुम ने हँसकर कहा-यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बातें पूछ्छना उनके लिए श्रसम्भव है। वह उन प्राएिायों में हैं, जो स्त्री की भ्रांखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते । स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धर्fमक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते । वह प्रत्येक प्रायी के लिए पूर्णां स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन श्रौर इच्छा के सिवा वह श्रौर कोई बंधन स्वोकार नहीं करते । इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही, यहाँ से सीचे मेरे पास पहुँचे । मैं समभ गई कि श्रापस में पटी नहीं । मुभे तुम्हीं पर संदेह हुग्रा ।

मैंने पूछा—क्यों मुभ पर तुम्हुं क्यों संदेह हुग्रा ?
'इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी।'
'壮ब तो तुम्हें मुभ पर संदेह नहीं है ?'
'नहीं, मगर इसका कारएा तुम्हारा संयम नहीं, परम्परा है । में इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना ।'
'तुम समभती हो कि मुभे विनोद से प्रेम नहीं है !'
‘नहीं, विनोद से तुम्हंं जितना प्रेम है, उससे ग्रधिक श्रपने-श्रापसे है। कम से कम दस दिन पहले यही बात थी, श्रन्यथा यह नोबत ही क्यों श्राती ? विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गये श्रौर दो-तीन दिन रहकर बन्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा, पर कुछ बतलाया नहीं । वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया ।'

मेरे चेहरे का रंग उड़ गया.।
'बन्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहां की सारी बातें लिखी थीं श्रौर श्रंत में लिखा था-में इस जीवन से तंग श्रा गया हूँ, मेरे लिए मौत के सिवा भौर कोई उपाय नहीं है !’

मैंने एक ठंढी साँस ली ।
‘मैं यह पत्र पाकर घबरा गई ग्रौर उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई । जब वहाँ पहुँची, तो विनोद को मरखासन्न पाया। जोवन की कोई ग्राशा नहीं थी । मेरे एक संबंधी वहाँ डाकटरी करते हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोलेउन्होंने ज़हर खा लिया है । तुरंत दवा दी गई। तीन दिन तक डाक्टर साहब ने दिन को दिन श्रौर रात को रात न समभा, श्रौर में तो एक क्षरा के लिए विनोद के पास से न हटी । बारे तीसरे दिन इनकी भ्रांखें खुलीं । तुम्हारा पहला तार मुभे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुरसत थी ? तीन दिन श्रौर बग्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लम्बा सफ़र करना उनके लिए भ्रसम्भव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ श्राने का प्रस्ताव किया, तो बोले—में श्रब वहां न जाऊँगा। मिंने बहुत समभाया, तब इस रार्त पर राज़ी हुए कि में पहले ग्राकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊँ।'

मेरे मुँह से निकला—‘हा ! ईइवर, मैं ऐसी ग्रभागिनी हूँ ।'
'ग्रभागिनी नहीं हो बहन, तुमने विनोद को केवल समभा न था। वह तो

चाहते थे कि में श्रकेली झ्राऊँ, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहाँ छोड़ना उचित न समभा। परसों हम दोनों वहाँ से चले ! वहाँ पहुँचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए, में पता पूछ्छती हुई भुवन के पास पहुँची । भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुभसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दुतकार दिया है । श्राँखों का बुरा श्रादमी है, पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुभे संतोष हो गया श्रौर रास्ते में तुमसे भैंट हो जाने पर रहासहा अ्रम भी दूर हो गया, तो में विनोद को तुम्हारे पास लायी। श्भब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूं । मुभे घ्राशा है, इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर ऐसी नौबत न श्राएगी । श्रात्मसमर्वरा करना सीखो । भूल जाग्रो कि तुम सुंदरी हो; भ्रानंदमय जीवन का यह मूल मंत्र है । में डींग नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो श्राज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ । लेकिन रूप में में तुम्हारे तलुग्रों के बराबर भी नहीं। रूप के साथ श्रगर तुम सेवा-भाव धारया कर सको तो तुम श्रजेय हो जाश्रोगी....'

में कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी श्रौर रोती हुई बोली-बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है, उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ॠहाी रहूँगी ! तुमने सहायता न की होती, तो अ्राज न-जाने मेरी क्या गति होती ।

बहन, कुसुम कल चली जाएगी। मुभे तो श्रब वह देवी-सी दीखती है। जी चाहता है, उसके चरएा धो-धोकर पीऊं। उसके हाथों मुभे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा श्रादर्श ध्रीर स्त्री का सच्चा कर्तव्य-ज्ञान भी मिला है। भ्भाज से मेरे जीवन का नवयुग घारंभ होता है, जिसमें भोग श्रोर विलास की नहीं, सहुदयता श्रोर प्रात्मीयता की प्रधानता होगी।

## माँगे को घड़ो

मेरी समभ में श्राज तक यह बात न ग्रायी कि लोग ससुराल जाते हैं, तो
इतना ठाट-बाट क्यों बनाते हैं। ग्राखिर इसका उद्देइय क्या होता है ? हम श्रगर लखपती हैं तो क्या, श्रौर रोटियों को मोहताज हैं तो क्या, विवाह तो हो ही चुका, श्रब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या श्रसर पड़ सकता है ? विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी सम्पन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत-कुछ सहायक हो सकती है । लेकिन जब विवाह हो गया, देवीजी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई अ्रौर नि:संदेह झ्रपने माता-पिता से रोरोकर ग्रपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई, तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुँचा सकतां। फटे-हालों देखकर, सम्भव है, हमारी सासजी को कुछ दया ग्रा जाती ग्रौर बिदाई के बहाने कोई माकूल रक़म हमारे हाथ लग जाती । यह ठाट देखकर तो वह श्रवरय ही समभेंगी कि ग्रब इसका सितारा चमक उठा है, जरुर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई श्रौर कहार इनाम के लिए बड़े-बड़े मुंह फैलाएँगे, वह झ्यलग । देवीजी को भी भ्रम हो सकता है। मगर यह सब जानते श्रौर समभते हुए मैंने परसाल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कीं।

रेशमी अ्रचकन जज़दगी में कभी न पहनी थी, फलेक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। श्रगर नक़द रुपये देने का प्रइन होता, तो शायद यह स्वप्त स्वप्न ही रहता, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी श्रौर नई दरी उधार मिल भो सकती थी; लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत न समभी। श्रब केवल रिस्ट-वाच की श्रौर कमी थी । यों तो दोस्तों में कितनों ही के पास रिस्ट-वाच थी। मेरे सिवा ऐसे भ्रभागे बहुत कम होंगे, जिनके पास रिस्ट-वाच न हो, लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था ग्रौर वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी न थी। दानू रुखा ग्रादमी था। मँगनी की चीज़ों का लेना श्रोर देना दोनों ही पाप समभता था ? ईरवर ने माना है, वह इस

सिद्धान्त का पालन कर सकता है। मैं कैसे कर सकता हूँ ? जानता था कि वह साफ़ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुरामद के बल पर मैंने झ्रपने जीवन के बड़े.बड़े काम कर दिसाए हैं, इसी खुशामद की बदोलत श्राज महीने में ३० रु० फटकारता हूँ। एक हजार ग्रेजुएटों से कम उम्मेदवार न थे; लेकिन सब मुँह ताकते रह गए ग्रौर बंदा मूंछों पर ताव देता घर झ्राया । जब इतना बड़ा पासा मार लिया, तो दो-चार दिन के लिए धड़ी माँग लाना कौन-सा बड़ा मुरिकल काम था ! शाम को जाने की तैयारी थी। प्रात:काल दानू के पास प हुँचा ग्रौर उसके बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भोंच-भींचकर व्यार करने। दानू ने पहले तो मुभे श्राते देखकर जरा त्योरियाँ चढ़ायी थीं, लेकिन मेरा यह वास्सल्य देखकर कुछ नरम पड़े, ग्रोठों के किनारे ज़रा फैल गए। बोले-खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुरता मैला हुग्रा जाता है । मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं।

मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा—मेरा कुरता मैला हो रहा है न, श्राप इसकी क्यों फिक्र करते हैं । वाह! ऐसा फूल-सा बालक श्रौर उसकी यह क़दर । तुम-जैसों को तो ईरवर नाहक संतान देता है । तुम्हें भारी मालूम होता हो, तो लाग्रो मुभू दे दो ।

यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बिठा लिया श्रौर सहन में कोई पंद्रह मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था भौर मुभे दम न लेने देता था, यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बिठा दिया श्रौर बोले-कुछ पान-पत्ता तो लाया नहीं, उलटे सवारी कर बैठा। जा, श्रम्माँ से पान बनवा ला ।

बालक मचल गया । मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हलके हाथों दोतीन धप जमाए श्रौर उनकी रिस्ट-वाच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोलाले लो, बेटा, इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। ग्राप तो घड़ी लगाकर बठे हैं ग्रौर हमारे मुन्ने के पास घड़ी नहीं।

मैंने चुपके से रिस्ट-वाच खोलकर बालक की बाँह में बाँध दी श्रौर तब उसे गोद में उठाकर बोला—भैया श्रपनी घड़ी हमें दे दो ।

सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा－तुमको नई देंगे ！

मगर मेंने श्रंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली श्रोर ध्रपनी कलाई पर बाँध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू－बाबू अ्रपनी घड़ी के घ्यलौकिक गुएों की प्रशंसा करने लगे－ऐसी सच्ची समय बतानेवाली घड़ी श्राज तक कम से कम मैंने नहीं देखी ।

मेंने श्रनुमोदन किया－है भी तो स्विस ！
दानू－प्रजी，स्विस होने से क्या होता है । लासों स्विस－घड़ियाँ देख धुका हूं। किसी को सरदी，किसी को जुकाम，किसी को गठिया，किसी को लकवा । जब देखिए，तब श्रस्पताल में पड़ी हैं । घड़ी की पहचान चाहिए，भ्रोर यह कोई घ्रासान काम नहीं । कुछ लोग समभते हैं，बहुत दाम खर्च कर देने से श्रच्छी घड़ी मिल जाती है । मिं कहता हूँ，तुम गधे हो，दाम खर्च करने से ई₹वर नहीं मिला करता। ईवरर मिलता है ज्ञान से श्रोर घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फासेट साहब को तो जानते होगे। बस，बंदा ऐसों ही की खोज में रहता है। एक दिन श्राकर बैठ गया। शराब की चाट थी। जेब में रुपये नदारद। मैंने २ऐ रु० में वह घड़ी ले ली। इसको तीन साल होते हैं श्रोर भ्राज तक एक मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके सौं श्रांकता है，कोई दो－सो， कोई साढ़े तीन सी，कोई पोने पाँच सो；मगर में कहता हूँ，तुम सब गषे हो， एक हजार के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो，क्या मजाल कि बल खाए।

मैं－तब तो यार，एक दिन के लिए मँगनी दे दो। बाहर जाना है। श्रौरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा।

दानू—मंगनी तो तुम जानते हो，में कोई चीज नहीं देता । क्यों नहीं देता， इसकी कथा सुनाने बेंूू，तो घ्रलिफ़लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ खोदना，मुरव्वत का गला घोटना श्रौर ग्रपने घर श्राग लगाना है । श्राप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं，इसलिए दो－एक घटनाएँ सुना ही दूँ। । भ्रापको फुरसत है न ？हाँ，＇भ्राज तो दफ्तर बंद है，तो सुनिए। एक साहब लालटेन मँगनी ले गए। लोटाने श्राये तो चिमनियां

सब टूटी हुईं। पूछा，यह श्रापने क्या किया，तो बोले—जसी गई थीं，वैसी भ्रायों। यह तो भ्रापने नहों कहा था कि इनके बदले नई लालटेन लूंगा। वाह साहब，वाह！यह म्रच्छा रोजगार निकाला। बताइए，क्या करता। एक दूसरे महाइय कालीन ले गए। बदले में एक फटी हुई दरी ले भ्वाए। पूछ्छा，तो बोले －‘साहब，प्रापको तो यह दरी मिल भी गई，मैं किसके सामने जाकर रोऊँ， मेरी पाँच कालीनों का पता नहीं，कोई साहब सब समेट ले गए ।＇बताइए， उनसे क्या कहता ？तबसे मैंने कान पकड़े कि श्रब किसी के साथ यह व्यवहार ही न करूगा। सारा शहर मुभे बेमुरोवत，मक्सीचूस श्रोर जाने क्या－क्या कहता है，पर मैं परवाह नहों करता। लेकिन भ्राप बाहर जा रहे हैं भ्रोर बहुत－से श्रादमियों से श्रापकी मुलाक़ात होगी। सम्भव है，कोई इस घड़ी का गाहक निकल भ्राए，इसलिए श्रापके साथ इतनी सस्ती न करूँगा। हाँ，इतना श्रवइय कहूँगा कि में इसे निकालना चाहता हूँ घ्रोर भापसे मुभे सहायता मिलने की पूरी उम्मेद है। श्रब कोई दाम लगाए，तो मुभसे ग्राकर कहिएगा।

में यहाँ से कलाई पर घड़ी बाँषकर चला，तो जमीन पर पांव न पड़ते थे । घड़ी मिलने की इतनी खुही न थी，जितनी एक मुड़्ढ़ पर विजय पाने की । कैसा फांसा है बचा को ！वह समभते थे कि में ही बड़ा सयाना हूँ，यह नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरुण्टाल हैं ।

उसी दिन श्राम को में ससुराल जा पहृँचा। भब वह गुत्थी खुली कि लोग क्यों सतुराल जाते वक्त इतना ठाट करते हैं। घ邓 में हलचल पड़ गई । मुभ्म पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साज－सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दोड़ा，एक साला मिठाई की त₹तरी लाया，दूसरा पान की । नाइन भांककर देख गई भ्रौर ससुरजी की श्रांबों में तो ऐसा गर्व भलक रहा था， मानो संसार को उनके निर्वाचन－कोघल पर सिर भुकाना चाहिए। ३० र०० महीने का नोकर उस वक्त ऐसी जान से बैठा हुग्रा था，जैसे बड़े बाबू दप्तर में बैठते हैं। कहार पंखा मल रहा था，नाइन पांव धो रही थी，एक साला बिछावन बिछ्धा रहा था，दूसरा धोती लिये बड़ा था कि में पाजामा उताँँ । यह सब इसी ठाट की करामात थी ।

रात को देवीजी ने पूछा-सब रुपये उड़ा श्राये कि कुछ बचा भी है ?
मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल पड़ गया, न क्षेम, न कुराल, न प्रेम की कोई बातचीत । बस, हाय रुपये ! हाय रुपये ! जी में श्राया कि इसी वक़त उठकर चल दूँ। लेकिन ज़ब्त कर गया। बोला-मेरी भ्रामदनी जो कुछ है, वह तो तुन्हें मालूम ही है।
‘मैं क्या जानूं, तुम्हारी क्या श्रामदनी है । कमाते होगे श्रपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो ? तुम्हें तो भगवान् ने ग्रौरत बनाया होता, तो श्रच्छा होता। रात-दिन कंघी-चोटी किया करते । तुम नाहक मर्द बने । ग्रपने शौकईसगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फ़िक्र क्या करोगे ?'

मैंने भुँभलाकर कहा—क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक़त चला जाऊँ ?

देवीजी ने भी त्योरियाँ चढ़ाकर कहा-चले क्यों नहीं जाते, मैं तो तुम्हें बुलाने न गयी थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ लाये हो ?

मेंने चितित स्वर में कहा-तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं। जो कुछ है, वह रोकड़ ही है ?

देवीजी ने त्योरियाँ चढ़ाए हुए ही कहा-प्रेम श्रपने-य्यापसे करते होंगे, मुभसे तो नहीं करते ।
'तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी ।'
'इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि, मैं रोकड़ की परवा नहीं करती; लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही श्रच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे-चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ; लेकन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो श्रोर मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रम उतना सहनशील नहीं है।'

सालों भ्यौर नौकरों ने मेरा जो ग्रादर-सम्मान किया था, उसे देखकर में श्रपने ठाट पर फूला न समाया था। श्रब यहाँ मेरी जो श्रवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यथं ही यह स्वांग भरा। ग्रगर साधाराए कपड़े पहने, रोनी सूरत बनाए श्राता, तो बाहरवाले चाहे ग्रनादर ही करते,

लेकिन देवीजी तो प्रसन्न रहतीं; पर अ्रब तो भूल हो गई थी। देवीजी की बातों पर मैंने ग़ौर किया, तो मुभे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवीजी पुरूष होतीं ग्रीर मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुभे यह किसी तरह भी सह्य होता कि वह तो छैला बनी घूमें घ्यौर में पिंजरे में बंद दाने ग्रौर पानी को तरसूं। चाहिए यह था कि देवीजी से सारा रहस्य कह सुनाता; पर श्राट्मगोरव ने इसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वाँग भरना सर्वथा श्रनुचित था, लेकिन परदा खोलना तो भोष्या पाप था। ग्राखिर मैंने फिंर उसी खुरामद से काम लेने का निशचय किया, जिसने इतने कठिन भ्रवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम-पुलकित कंड से बोला-प्रिये ! सच कहता हूँ, मेरी दशा श्रब भी वही है; लेकिन तुम्हारे दरांनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिये, यहाँ तक कि ग्रभी सिलाई भी नहीं दी । फटेहालों ग्राते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दु:ख होगा श्रौर तुम्हारे घरवाले भी दु:खी होंगे । अ्रपनी दशा जो कुछ है, वह तो है ही, उसका ढढढोरा पीटना तो श्रौर भी लज्जा की बात है।

देवीजी ने कुछ घांत होकर कहा-तो उधार लिया ?
‘ग्रौर नकद कहाँ धरा था ?’
'घड़ी भी उधार ली ?'
'हाँ, एक जान-पहचान की दूकान से ले ली।'
'कितने की है ?'
बाहर किसी ने पूछा होता, तो मेंने 200 रु० से कौड़ी कम न बताया होता, लेकिन यहाँ मैंने २४ र० बताया ।
'तब तो बड़ी सस्ती मिल गई ।'
'ग्रोर नहीं तो में फँसता ही क्यों ?’
'इसे मुभे देते जाना ।'
ऐसा जान पड़ा, मेरे शरीर में रक्त हो न रहा। सारे श्रवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ, तो नहीं बचता; स्वीकार करता हूँ, तो भी नहीं बचता । श्राज प्रात:काल यह घड़ी मँगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई, मानो कोड़ियाला गेंडली मारे बैठा हो, बोलातुम्हारे लिए कोई श्रच्छी घड़ी ले लूंगा।
'जी नहीं, माफ़ कीजिए, ग्राप ही श्रपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा। मुभे तो यही श्रच्छी लगती है। कलाई पर बांधे रहूंगी। जब-जब इस पर श्राँखें पड़ेंगी, तुम्हारी याद भाएगी । देखो, तुमने श्राज तक मुभे फूटी कोड़ी भी कभी नहीं दी। अ्यब इनकार करोगे, तो फिर कोई चीज़ न मांगूंगी ।

देवीजी के कोई चीज़ न माँगने से मुभे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था, पर न-जाने क्यों में डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राज़ी हो जाएँ श्रौर घड़ी भी न देनी पड़े। बोला-चड़ी क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए जान हाज़िर है, प्रिये ! लाश्रो तुम्हारी कलाई पर बाँध दूं, लेकिन बात यह है कि वक्ष का ठीक-ठीक अ्रंदाज़ न होने से कभी-कभी दफ़्तर पहुँचने में देर हो जाती है ग्रौर व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किन्तु जब तक दूसरी घड़ी न ले लूँ, इसे मेरे पास रहने दो। में बहुत जल्द कोंई सस्ते दामों की घड़ी श्रपने लिए ले लूँगा घौर तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूँगा। इसमें तो तुम्हें कोई ग्रापत्ति न होगी ।

देवीजी ने श्रपनी कलाई पर घड़ी बाँधते हुए कहा-राम जाने, तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं । यहाँ से जाकर दो-चार दिन में दूसरी घड़ी ले लेना ! दो-चार दिन जरा सबेरे दफ्तर चले जाना ।

श्रब मुभे श्रौर कुछ कहने का साहस नहीं हुग्रा। कलाई से घड़ी के जाते ही हुदय पर fचता का पहाड़-सा बैठ गया । ससुराल में दो दिन रहा, पर उदास श्रौर fितित। दानू बाबू को क्या जंवाब दूँगा, यह प्ररन किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा ।

घर पहुँचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा-‘'घड़ी तो कहीं खो गई' तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुँह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा-इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था ! श्राखिर वही हुग्रा, जिसकी मुभे इांका थी। मेरे पास वह घड़ी तीन साल रही, एक दिन भी इघर-जधर न हुई। तुमने तीन दिन में वारा-ल्यारा कर दिया। भ्राखिर कहाँ गये थे ?

मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न-जाने कितनी घुड़कियाँ सुनाएँगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान-में-जान ग्रायी। बोला-जरा ससुखाल चला गया था।
'तो भाभी को लिवा लाए ?'
'जी, भाभी को लिवा लाता ! ग्रपनी गुज़र होती ही नहीं, भाभी को लिवा लाता I'
'ग्राखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो ?'
‘कमाता क्या हूँ ग्रपना सिर ? ३० रु० महीने का नौकर हूँ ?
‘तो तीसों खर्च कर डालते हो ?’
‘क्या ३० रु० मेरे लिए बहुत हैं ?’
'जब तुम्हारी कुल श्रामदनी ३० रु० है, तो यह सब ग्रपने ऊपर खचं करने का तुम्हें ग्रधिकार नहीं है। बोवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी ?'
'जब तक ग्रौर तरककी नहीं होती तब तक मजबूरी है ! किस बिरते पर बुलाऊँ ?'
'श्रौर तरककी दो-चार साल न हो तो ?'
'यह तो ईरवर ही ने कहा है। इधर तो ऐसी श्राशा नहीं है।'
'शाबाशा! तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। ग्रौर कुछ काम क्यों नहीं करते ? सुबह को क्या करते हो ?
'सारा वक्त नहाने-धोने, खाने-पीने में निकल जाता है। फिर दोस्तों से मिलना-जुलना भी तो है ।'
‘तो भाई, तुम्हारा रोग श्रसाघ्य है । ऐसे श्रादमी के साथ मुभे लेशा मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। श्रापको मालूम है, मेरी चड़ी 400 रु० की थी । सारे रुपये ग्रापको देने होंगे। अ्राप ग्रवने वेतन में से $१ \psi$ रु० महीना मेरे हवाले रखते जाइए। इस प्रकार ढाई साल में मेरे रुपये पट जाएं तो खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलिएगा। समभ गए न ? मैंने $\% ०$ रु० छोड़ दिए हैं, इससे ग्रधिक रिग्रायत नहीं कर सकता ।'
'१४ रु० में मेरा गुज़र कसे होगा ?'
'गुज़र तो लोग $y$ रु० में भी करते हैं ग्रौर 400 रु० में भी। इसकी न चलाश्रो, श्रपनी सामर्थ्य देख लो ।'

दानू बाबू ने जिस निष्डुरता से ये बातें कीं，उससे मुभे विशवास हो गया कि अ्रब इनके सामने रोना－धोना व्यर्थ है। यह ग्रपनी पूरी रक़म लिये बिना न मानेंगे। घड़ी श्रधिक से श्र्रधिक ？．०० रू० की थी। लेकिन इससे क्या होता है ！ उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। ग्रब उस विषय पर मीन－मेष विचार करने का मुभे साह्स कसे हो सकता था ？किस्मत ठोककर घर ग्राया । यह विवाह करने का मज़ा है ！उस वक़त कैसे प्रसन्न थे，मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। श्रब नानी के नाम को रोग्रो। घड़ी का शौक़ चर्राया था， उसका फल भोगो ！न घड़ी बांघकर जाते，तो ऐसी कौन－सी किरकिरी हुई जाती थी। मगर तब तुम किसकी सुनते थे ？देखें $\{\varphi \%$ रु० में कैसे गुजर करते हो । ३० रु० में तो तुम्हारा पूरा ही न पड़ता था，१४ रु० में तुम क्या भुना लोगे ？ इन्हीं चिताश्रों में पड़ा－पड़ा में सो गया। भोजन करने की भी सुधि न रही ！

$$
\succ
$$

ज़रा सुन लीजिए कि ३० रु० में कैसे गुज़र करता था－२० रु० तो होटल को देता था！$y$ रु० नाइते का खर्च था श्रौर बाकी $\psi$ रु० में पान， सिगरेट，कपड़े，जूते，सब कुछ ！में कौन राजसी ठाट से रहता था，ऐसी कौन－सी फिजूलखर्ची करता था कि ग्रब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज़ तो चुकाना ही था। रोकर चुकाता या हँसकर। एक बार जी में श्राया कि ससुराल में जाकर घड़ी उठा लाऊँ，लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई । श्रब घड़ी लेकर श्राऊँगा，तो यह मुभु भूठा श्रौर लबाड़िया समभंगे । मगर क्या में यह नहीं कह सकता कि मैंने समभा था कि घड़ी खो गई，ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ，यह चाल श्रच्छी थी। लेकिन देवीजी से क्या बहाना करूँगा ？उसे कितना दु：ख होगा। घड़ी पाकर कितनी खूरा हो गई थी！श्रब जाकर घड़ी छीन लाऊँ，तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे । हाँ，यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुभे विशवास था कि ग्राज फोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता द्रिखाई हो，लेकिन दो－चाए दिन के बाद जब उनका कोध शांत हो जाए श्रोर में जाकर उनके सामने रोने लगूं，तो उन्हें श्रवइय दया श्रा जाएगी ।

बचपन की मिन्रता हृदय से नहीं निकल सकती । लेकिन में इतना श्रात्मगौरव－ शून्य न था श्रोर न हो सकता था ।

में दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया। यहां १२ रु० में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध श्रौर चाय से नाइता करता था। श्रब छटाँक भर चनों पर बसर होने लगी। १२ रु० तो यों ब चे। पान，सिगरेट प्रादि की मद में ३ रु० श्रौर कम किए। श्रोर महीने के श्रंत में साफ ११थ रु० बचा लिये । यह विकट तपस्या थी। इन्द्रियों का निर्दय दमन ही नहीं，पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये ？$? \%$ रु० ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे，तो ऐसा जाऩ पड़ा，मानो मेरा मस्तक ऊँचा हो गया है । ऐसे गौरवपूर्शा श्रानंद का श्रनुभव मुभे जीवन में कभी न हुग्रा था ।

दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा—बचाए या किसी से माँग लाए ？
＇बचाया है भाई，मांगता किससे ？＇
‘कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ？＇
＇कुछ नहीं। भ्रगर कुछ तकलीफ़ हुई भी，तो इस वक़त भूल गई ।＇
＇सुबह को तो श्रब भी खाली रहते हो ？श्रामदनी कुछ श्रोर बढ़ाने की फ़िक क्यों नहीं करते ？＇
＇चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूं；पर मिलता ही नहीं।＇
यहाँ से लौटा，तो मुभे श्रपने हृदय में एक नवीन बल，एक विचित्र स्फूरि का श्रनुभव हो रहा था। म्रब तक जिन इच्छाश्रों को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था，ग्रब उनकी ग्रोर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दूकान को देखकर चित्त ग्रधीर हो जाता था，उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था， मानो श्रब में उस सतह से कुछ ऊँचा उठ गया हूं；सिगरेट，चाय श्रौर चाट श्रब इनमें से किसी पर भी चित्त श्रार्कषषत न होता था। प्रात：काल भीगे हुए चने，दोनों जून रोटी अ्रौर दाल। बस，इसके सिवा मेरे लिए श्रीर सभी चीजें र्याज्य थीं，सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुभे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिदगी से बेजार，मौत के मुँह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुभे ऐसा ग्राभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं ।

एक मित्र ने एक निन मुभसे पान खाने के लिए बड़ा श्राग्रह् किया，पर

मैंने न खाया। तब वह बोले－तुमने तो यार，पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं श्रनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताश्रो।

मैंने मुर्कराकर कहा—उसकी तरकीब यही है कि पान न खाम्रो।
‘जी तो नहों मानता।’
＇ख्याप ही मान जाएगा ।＇
＇बिना सिगरेट् पिए，तो मेरा पेट फूलने लगता है ।＇
＇फूलने दो，श्राप पिचक जाएगा ।＇
＇भ्रन्छ्छा तो लो，श्राज मैंने पान－सिगरेट छोड़ा।＇
＇तुम क्या छोड़ोगे ？तुम नहीं छोड़ सकते।＇
मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा ！वह दृढ़ता से बोले－नुम यदि छोड़ सकते हो，तो में भी छोड़ सकता हूं। में तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ।
＇भ्रच्छी बात है，देबूंगा।＇
देश्ब लेना।
मेंने इन्हें ग्राज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा ।
पाँचचें महीने में जब रुपये लेकर दानू बानू के पास गया，सच मानो，वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए ！बोल—्हो तो यार，तुम धुन के पक्े । मगए सच कहना，मुमे मन में कोसते तो नहीं ？

मैंने हँसकर कहा — प्रब तो नहीं कोसता，मगर पहले ज़हर कोसता था। ＇घ्यब क्यों इतनी कृपा करने लगे ？＇
＇इसलिए कि मुभ जैसी स्थिति के श्रादमी को जिस तरह रहना चाहिए， वह तुमने सिखा दिया ！मेरी ग्रामदनी में श्राधा मेरी स्त्री का है। पर श्यब तक में उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। भ्रब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ，या स्री को श्रपने साथ रखूं । तुमने मुभे बहुत भच्छा पाठ दे दिया।＇
＇भ्रगर तुम्हारी श्रामदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे ！＇ ＇नहीं，कदापि नहीं । श्रपनी स्त्रो को बुला लूंगा।＇

माँगे की घड़ी
＇भ्चच्छा，तो सुश हो जाश्रो；अुम्हारी तरककी हो गई है।＇
मेंने श्रविरवास के भाव से कहा—मेरी वरक्की श्रभी क्या होगी ？श्रभी मुभसे पहले के लोग पड़े नाक रगड़ रहे हैं ？
＇कहता हूँ，मान जाश्रो। मुभसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे।＇
मुभे श्रब भी विशवास न श्राया। पर मारे कुतहहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उघर दानू बाबू प्रपने घर गये，इघर में बड़े बाबू के घर पहुँचा । बड़े बानू बेठे श्रपनी बकरी दुह रहे थे। मुभे देला，तो भेँपते हुए बोले－क्या करें भाई， श्राज ग्वाला नहीं श्राया，इसीलिए यह बला गले पड़ी। चलो，बैठो ।

में कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई ग्राध घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिये निकले श्रोर इधर－उधर की बातें करते रहे । श्राखिर मुभसे न रहा गया， बोला－मेंने सुना है，मेरी कुछ्व तरककी हो गई है।

बड़े बाबू ने प्रसन्नमुख होकर कहा－हाँ भई，हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा।
‘जी हां，श्रभी कहा है । मगर मेरा नक्बर तो श्रभी नहीं ग्राया，तरककी कैसे हुई ？＇
＇यह न पूछ्डो，श्रफ़सरों की निगाह चाहिए，नम्बर－सम्बर कौन देखता है ।＇
＇लेकिन ध्राखिर मुभे किसकी जगह मिली ？श्रभी कोई तरककी का मीका भी तो नहीं।＇
＇कह दिया，भाई भ्रफ़सर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद से तुम्हें १४ रु० महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कहा－सुना होगा＇＇
＇किसी दूसरे का हक मारकर तो मुभे ये रुपये नहीं दिये जा रहे है ？＇
＇नहीं，यह बात नहीं। । में खुद इसे मंबूर न करेता।＇
महीना गुज़रा，मुभे ४భ रु० मिले । मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही ३० रु० लिखे थे। बड़े बानू ने घकेले बुलाकर मुभे रुपये दिये भ्रोर ताकी़ कर दी कि किसी से कहना मत，नहीं दप्तर में बावेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए।

मुभे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंटकर मुभे रुपये नहीं

दिए गए। खुशा-खुरा रुपये लिये सीधा दानू बाबू के पास पहुँचा । वह मेरी बाछें खिली देखकर बोले—मार लाये तरककी, क्यों ?
'हाँ यार, रुपये तो ? $2 \mathrm{fमले}$; लेकिन तरक्री नहीं हुई, किसी श्रौर मद से दिये गए हैं।'
‘तुम्हें रुपये से मतलब है, चाहे किसी मद से मिलें । तो ग्रब बीवी को लेने जाश्रोगे न ?'
'नहीं, श्रभी नहीं ।'
'तुमने तो कहा था, ग्रामदनी बढ़ जाएगी, तो बोवी को लाऊंगा, ग्रब क्या हो गया ?'
'मैं सोचता हूँ, पहले रुपये पटा दूँ। ग्रब से ३० रु० महीने देता जाऊँगा, साल भर में पूरे रुपये पट जाएँगे। तब मुक्त हो जाऊंगा।'

दानू बाबू की ग्राँखें सजल हो गई। मुभे श्राज श्रनुभव हुग्रा कि उनकी इस कठोर ग्राकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुग्रा था। बोले-नहीं, श्रबकी मुभे कुछ मत दो। रेल का खर्च पड़ेगा, वह कहाँ से दोगे ! जाकर ग्रपनी सत्री को ले श्राग्रो ।

मैंने दुविधा में पड़कर कहा—यार, अभंां न मजबूर करो । शायद किशत न श्रदा कर सकूँ तो ?

दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा-तो कोई हरज नहीं । सच्ची बात यह है कि में श्रपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो उसके २४ रु० ही दिये थे। उस पर तीन साल काम ले चुका था। मुभे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था । ग्रपनी स्वाथंपरता पर लज्जित हूँ।

मेरी झ्रांखें भी भर श्रायीं। जी में तो श्राया, घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊँ, लेकिन जब्त कर गया । गद्गद कंठ से बोला—नहों दानू बाबू, मुभे रुपये श्रदा कर लेने दो । श्राधिर तुम उस घड़ी को चार पाँच सो में बेच लेते या नहीं ? मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो ?
'भाई, ग्रब घड़ी की चर्च न करो । यह बताग्रो, कब जाग्रोगे ?'
'भ्ररे, तो पहले रहने का तो ठीक कर लूं।'
'तुम जाझ्मो, में मकान का प्रबंध कर रक्खूँगा।'

माँगे की घड़ी
'मगर में $\%$ रु० से ज्यादा किराया न दे सकूँगा 1 शहर से ज़रा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा।'
'ग्रच्छ्छी बात है, में सब ठीक कर रक्खूँगा। किस गाड़ी से लौटोगे ?'
'यह ग्रभी क्या मालूम । विदाई का मामला है, साइत बने या न बने, या लोग एकाध दिन रोक ही लें । तुम इस भंभट में क्यों पड़ोगे ? मैं दो-चार दिन में मकान ठीक करके चला जाऊँगा ।'
'जी नहीं, ग्राप श्याज जाइए ग्रौर कल ग्राइए।'
‘तो उतहूँगा कहाँ ?’
‘मैं मकान ठीक कर लूँगा। मेरा श्रादमी तुम्हें स्टेशान पर मिलेगा ।'
मैंने बहुत हीले-हवाले किए, पर उस भले ग्रादमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुभे ससुराल जाना पड़ा ।

## $y$

मुभे ससुराल में तीन दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के स थ चला। जी में डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई ग्रादमी न भेजा हो तो कहाँ उतरूंगा, कहाँ को जाऊँगा। ग्राज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार-बार स्टेशान पर श्रपना श्रादमो भेजें । गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुग्रा कि दानू को तार से श्रपने श्राने की सूचना दे दूँ। लेकिन बारह श्राने का खर्च था, इससे हिचक गया ।

मगर जब गाड़ी बनारस पहुँचो, तो देखता हूँ कि दानू बानू स्वयं कोट-हैट लगाए, दो कुलियों के साथ खड़े हैं । मुभे देखते ही दौड़े श्रौर बोले-ससुराल की रोटियाँ बड़ी प्यारी लग रही थीं क्या ? तोन दिन से रोज़ दौड़ रहा हूँ, जुरमाना देना पड़ेंगा।

देवीजी सिर से पाँव तक चादर ग्रोढ़े, गाड़ी से उतरकर $\mathbf{~ c ल े ट फ ा र ् म ~ प र ~}$ खड़ी हो गई थों। में चाहता था, जलॅदी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी । मुभे डर लग रहा था कि कहों उन्होंने हाथ बाहर निकाला श्रौर दानू की निगाह घड़ी पर गई, तो बड़ी भेंप होगी । मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है ? मैं देवीजी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। ग्रब जो दानू उसके समोप ग्राकर

संदूक उठाने लगे, तो देवीजी ने दोनों हाथों से उन्हें नमसकार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते; लेकिन ज्यों ही देवीजी को एक तंगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुर्कराकर कहा—क्या घड़ी देवीजी ने छिपा दी थी ?

मैंने शार्मते हुए कहा——हीं यार, में ही दे श्राया था। दे क्या श्भाया था, उन्होंने मुभसे छीन ली थी।

दानू ने मेरा विरसकार करके कहा-तो मुभसे भूठ क्यों बोले ?
'फिर क्या करता ?'
ध्र्यगर तुमने साफ़ कह दिया होता, तो आायद में इतना कमीना नहीं हूं कि तुमसे उसका तावान वसूल करता; लेकिन खैर, ईइवर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जहूरत थी।'
'मकान कहां ठीक किया है ?'
'वहों तो चल रहा हूँ।'
'क्या तुम्हारे घर के पास ही है ? तब तो बड़ा मजा रहेगा।'
'हाँ, मेरे घर से मिला हुप्रा है. मगर बहुत सस्ता।'
दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रेके। भादरियों ने दोड़कर श्रसबाब उवारना शुरू किया। एक क्षरा में दानू बाबू की देवीजी घर में से निकलकर तांगे के पास श्रायों श्रौर पत्नीजी को साथ ले गयीं। मालूम होता था, यह सारी बात्ते पहले ही से सधी-बधी थीं।

मैंने कहा-तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिना-बुलाए मेहमान हैं।
ध्रब तुम श्रपनी मरजी का कोई मकान ढ़ंढ़ लेना। दस-पांच दिन तो यहाँ रहो ।'

लेकिन मुभे यह जबरदस्ती की मेहमानी श्रच्छी न लगी। मैंने तीसरे ही दिन एक मकान तलाश कर लिया। बिदा होते समय दानू ने १०० रु० लाकर मेरे सामने रख दिए घ्रोर कहा-यह तुम्हारी श्रमानत है। लेते जाश्रो !

मैंने विस्मय से पूछ्छा——ेरी श्रमानत कसीी ?

दानूने कहा-१५ रु० के हिसाब से ६ महीने के ह० रु० हुए भ्रोर १० रु० सूद।

मुभे दानू की यह सज्जनता बोभ के समान लगी। बोला—तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो ?
!फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने ! उसका नाम मत लो !’ '‘ुम मुभे चारों श्रोर से दबाना चाहते हो ।'
‘हाँ, दबाना चाहता हूँ फिर ? तुम्हें श्रादमी बना देना चाहता हूँ, नहीं तो उम्र भर तुम यहां होटल की रोटियां तोड़ते श्रोर तुम्हारी देवीजी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोतीं। कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे।'
'यों कहो, तो श्राप मेरे गुह बने हुए थे ?'
'जी हां, ऐसे गुरु की तुम्हें जहूरत थी।'
मुभे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा 1 डरते-डरते बोला—
'तो भाई घड़ो....'
‘फिर तुमने घड़ी का नाम लिया !’
'तुम खुद मुभे मजबुर कर रहे हो।'
'वह मेरी ग्रोर से भावज को उपहार है ।'
'घौर ये $१ 00$ रु० मुभे उपहार मिले हैं।'
'जी हाँ, यह इम्तहान में पास होने का इनाम है 1 '
'तब तो उबल उपहार लिया है।'
‘‘ुम्हारी तक़दीर ही घ्रच्छी है, क्या कहं।'
मैं खपये यों न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिये। लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। १० रु० महीने पर मकान लिया था। ३० रु० महीने खर्च करता था। $\langle$ रु० बचने लगे। घब मुभ्ष मालूम दुर्रा कि दानू बानू ने मुभे छः महीना तक यह तपस्या न कराई होती, हो सचमुच मैं न-जाने कितने दिनों तक देवीजी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि भ्भाराम से जिदगी कट रही थी, उपर से कुछ न कुछ्छ जमा होता जाता था। मगर घड़ी का क्रिस्सा मेंने श्राज तक देवीजी से नहीं कहा।

पांचवें महीने में मेरी तरककी का नम्बर श्राया। तरककी का परवाना मिला । मैं सोच रहा था कि देबूं, अ्रबकी दूसरी मदवाले $\{\psi$ रु० मिलते हैं या नहीं । पहली तारीख को वेतन मिला, वही $\gamma\langle$ रु०। में एक क्षएा खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरो मदवाले रुपये भी दें। जब श्रोर लोग भ्रपने-्रपपने वेतन लेकर चले गये, तो बड़े बाबू बोले—क्या झ्रभी लालच चेरे हुए है ? श्रब श्रोर कुछ्ध न मिलेगा।

मैंने लजिजत होकर कहा-जी नहीं, इस खयाल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिरा की, यह क्या थोड़ा है। मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से यह रुपया दिया जाता था ?

बड़े बानू—पूछकर क्या करोगे ?
'कुछ नहीं, यों ही जानने को जी चाहता है ।'
"जाकर दानू बाबू से पूछो।"
'दफ़रर का हाल दानू बाबू. क्या जान सकते हैं ?'
'नहीं, यह हाल वही जानते हैं ।'
मैंने बाहर श्राकर एक तांगा किया श्रोर दानू के पास पहुँचा। भ्राज पूरे दस महोने के बाद मैंने तांगा किराये पर किया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि श्रगर बचा ने यह बड्यंत्र रचा होगा, तो बुरी तरह खबर लूंगा। भ्राप बगीचे में टहल रहे थे। मुफे देखा तो घबराकर बोले-कुघल तो है, कहाँ से भागे भ्याते हो ?

मैंने कृत्रिम फोध दिखाकर कहा-मेरे यहाँ तो कुघाल है; लेकिन तुम्हारी कुघल नहीं ।
‘‘यों भाई, क्या श्रपराध हुप्रा है ?'
'्र्शाप बतलाइए कि पाँच महीने तक मुभे जो $? 4$ रु० वेतन के ऊपर से मिलते थे, वह कहाँ से श्राते थे ?'
‘तुमने बड़े बाबू से नहीं पूद्छा ? तुम्हारे दफ़्तर का हाल मैं क्या जानूं ?'
मैं श्राजकल दानू से बेतकल्लुफ़ हो गया था। बोला-देलो दानू, मुभसे उड़ोगे, तो श्रच्छा न होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पिटोगे।
'पीटना चाहो, तो पीट लो भाई; सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार श्रौर सही। बार पर से जो ढकेल दिया था, उसका निशान बना हुग्रा है, यह देबो।'
'तुम टाल रहे हो ग्रोर मेरा दम घुट रहा है। सच बताग्रो, क्या बात थी ?’
'बात-वात कुछ नहीं थी। में जानता था कि कितनी ही किफ़ायत करोगे, ३० रु० में तुम्हारा गुज़र न होगा । घोर न सही, दोनों वक़तर रोटियाँ तो हों। बस, इतनी बात है। म्यब इसके लिए जो चाहो, दंड दो ।'

## स्मृति का पुजारी

महाराय होरीलाल की पत्नी का जब से देहांत हुग्मा, वह एक तरह से दुनिया से विरफ्क हो गए हैं। यों रोज़ कचहरी जाते हैं-प्रब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है । मित्रों से राह-रस्मी भी_रखते हैं, मेलो-नमाशों में भी जाते हैं; पर इसलिए नहीं कि इन बातों से उन्हें कोई खास दिलचस्पी है; बल्कि इसलिए कि वे भी मनुष्य हैं, ग्रौर मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी, तब कुछ श्रौर ही बात थी। किसी न किसी बहाने से श्रायेदिन मित्रों की दावतें होती रहतीं। कभी गार्डन-पार्टी है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है । मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मजा श्राता था। लखनऊ से सुफेदे श्राये हैं। श्रब, जब तक दोस्तों को खिला न लें, उन्हें चैन नहीं। कोई भ्छच्छी चीज़ खरीदकर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि इसे किसी की भॅंट कर दें, जैसे श्रोर लोग ग्रपने स्वार्थ के लिए तरह-वरह के प्रपंच रचा करते हैं, वह सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। धापसे मामूली जान-पहचान है; लेकिन उनके घर चले जाइए तो चाय श्रौर फलों से श्रापका सत्कार किए बिना न रहेंगे। मित्रों के हित के लिए प्राएा देने को तैयार घौर बड़े ही खुघामिज़ाज। उनके कहकहे ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे। कोई संतान न थी; लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा ।
, मुहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे। श्रौर स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई । भ्राप कितने ही चितित हों, उस देवी से मुलाकात होते ही श्राप फूल की तरह खिल जाएंगे । न-जाने इतनी लोकोक्तियाँ कहाँ से याद कर ली थीं। बातबात पर कहावतें कहती थीं । श्रोर जब किसी को बनाने पर ग्रा जातीं, तो रुलाकर छोड़ती थीं । गृह-प्रबंध में तो उनका जोड़ न था, दोनों एक दूसरे के श्राशिक थे, ग्रौर उनका प्रेम पौधों के कलम की भाँति दिनों के साथ ग्रौर भी घनिषठ होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे श्राशीर्वांद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वहं प्रेम का पथिक दीवानों की तरह घर २₹६

भागता था। श्याप कितना ही श्राग्रह करें; पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी न रुकता था श्रौर भ्रगर कभी महाशायजी के श्राने में देर हो जाती, तो वह प्रेम-योगिनी छज्जे पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी श्रौर पच्चीस साल के श्रभिन्न सहचार ने उनकी श्रालमाश्रों में इतनी समाभता वैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में श्राती थी, वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी। यह बात नहीं कि उनमें मतभेद न होता हो। बहुत-से विषयों में उनके विचारों में ग्राकाश-पाताल का श्रंतर था, भौर श्रपने पक्ष के समर्थन श्रौर परपक्ष के खंडन में उनमें ख़ब भाँव-भाँव होती थी। कोई बाहर का श्रादमी सुने तो समभे कि दोनों लड़ रहे हैं, श्रोर श्रब हाथापाई की नौबत ग्रानेवाली है; मगर उनके मुबाहसे मस्तिषक से होते थे । हृदय दोनों के एक, दोनों सहृदय, दोनों प्रसन्न चित्त, स्पष्ट कहनेवाले, निःस्पृह, मानो देवलोक के निवासी हों; इसलिए पत्नी का देहांत हुग्रा, तों कई महीने तक हम लोगों को यह घंदेशा रहा कि यह महाराय ग्राहमहत्रा न कर बैठें।

हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते, कभी एकांत में न बैठने देते। रात को भी कोई न कोई उनके साथ लेटता था। ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया ग्राती ही है। मित्रों की पत्नियाँ तो इन पर जान देती थीं । उनकी नज़रों में वह देवताश्रों के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे-देकर श्रपने पुरुषों से कहतीं-इसे कहते हैं प्रेम ! ऐसा पुरुष हो, तो क्यों न स्त्री उसकी ग़ुलामी करे ? जब से बीवी मरी है, ग़रीब ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कभी नींद भर नहीं सोया; नहीं तो तुम लोग दिल में मनाते रहते हो कि यह मर जाए, तो नया ब्याह रचाएँ । दिल में खुरा होंगे कि श्रच्छा हुग्रा मर गईं, रोग टला, ग्रब नई-नवेली स्त्री लाएँगे ।

भ्योर तब महाशायजी का पैतालीसवाँ साल था, सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य श्रच्छा, रूपवान्, विनोदशील, सम्पस्न । चाहते तो तुरंत दूसरा ब्याह कर लेते। उनके हाँ करने की देर थी। ग़रज के बावले कन्यावालों ने संदेशा भेजे, मित्रों ने भी उजड़ा घर बसाना चाहा; पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। ध्रब हफ्तों बाल नहीं बनते; कपड़े नहीं बदले जाते। घसिहारों-सी सूरत बनी हुई हैं कुछ परवाह नहीं। कहाँ तो मुँह श्रंधेरे उठते थे घीर

चार मील का चककर लगा धाते थे। कभी भ्रलसा जाते थे तो देवीजी घुड़कियाँ जमातीं श्रोर बाहर खदेड़कर द्वार बंद कर लेतीं। कहाँ श्रव श्राठ बजे हतक चारपाई पर पड़े करवटें बदल रहे हैं। उठने का जी नहीं चाहता ! खिदमतगार ने हुक्का लाकर रख दिया, दो-चार का लगा दिए। न लाये, तो गम नहीं। चाय श्रायी पी ली, न श्राये तो परवाह नहीं। मिन्ोों ने बहुत गला दबाया, तो सिनेमा देखने चले गये; लेकिन क्या देखा श्रौर क्या सुना, इसकी खबर नहीं। कहां तो श्रच्छे-प्धच्छे सूटों का खब्त था, कोई खुरानुमा डिजाइन का कपड़ा श्रा जाए, भ्राप एक सूट जहूर बनाएंगे। वह क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवीजी बनवाएंगी । कहां श्रब वही पुराने-चुराने, बदरंग, सिकुड़े-सिकुड़ाए, ढोले-ढाले कपड़े लटकाए चले जा रहे हैं, जो श्रब दुबलेपन के काराा उतारे-से लगते हैं श्रैर जिन्हें श्रब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता ।

महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं भाती। श्रबकी कड़ाके का जाड़ा पड़ा, तो श्रापने एक खर्देार नीचा लबादा बनवा लिया भ्रोर खासे भगतजी बन गए। सिर्फ़ कंटोष की कसर थी। देवीजी होतीं, तो यह लबादा छ्खीनकर किसी फ़कीर को दे देतीं ; मगर श्रब कोन देखनेवाला है ? किसे परवाह है, वह क्या पहनते हैं घ्रोर कैसे रहते हैं । $\langle\chi$ की उम्र में जो श्यादमी ३थ का लगता था, वह श्रब पू० की उम्र में ७० का लगता है, कमर भी भुक गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, दाँत भी गायद हो गए। जिसने उन्हें तब देखा हो, भ्राज पहचान भी न सके।

मज़ा यह है कि तब वह जिन विषयों पर देवीजी से लड़ा करते थे, वही श्रद उनकी उपासना के श्रंग बन गए हैं। मालूम नहीं, उनके विचारों में फांति हो गई है या मृतात्मा ने उनकी श्रात्मा में लीन होकर भित्नताश्रों को मिटा दिया है। देवीजी को विषवा-विवाह से घृ⿺ा थी। महाशयजी इसके पकके समर्थक थे; लेकिन श्रब श्राप भी विधवा-विवाह का विरोष करते हैं । भ्राप पहले पच्चिमी या नई सम्यता के भक्त थे श्रोर देवीजी का मज़ाक उड़ाया करते थे। घ्रब इस सम्यता की उनसे ज्यादा तीव्र श्रालोचना शायद ही कोई कर सके। इस बार यों ही अंगरेजों के समय-नियंग्र्या की चर्चा चल गई। मिंने कहा-इस विषय में हमू श्रुगरेजों से सबक लेना चाहिए। बस, श्राप तड़पकर उठ बैंे श्रोर उन्मत्त

स्वर में बोल-कभी नहीं, प्रलय तक नहीं। में इस नियंत्र्या को स्वार्थ का स्तम्भ, श्रहंकार का हिमालय श्रौर दुजैनता का सहारा समभता हूँ। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा श्रापके पास श्राता है। मालूम नहीं, कौन-सी जहरूत उसे श्रापके वास खींच लायी हैं; लेकिन श्राप फरमाते हैं-मेरे पास समय नहीं । यह उन्हीं लोगों का व्यवहार है, जो घन को मनुष्यता के ऊपर समभते हैं, जिनके लिए जीवन केवल घन है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह कभी इस नीति को पसंद न करेगा। हमारी सभ्यता घन को इतना ऊँचा स्थान नहों देती थी। हम भ्रपने द्वार हमेशा खुले रखते थे। जिसे जब जहूरत हो, हमारे पास भ्राये । हम पूर्गां सभ्यता से उसका वृत्तांत सुनेंगे ग्रीर उसके हर्ष या शोक में छरीक होंगे । भ्रच्छी सभ्यता है ! जिस सम्यता की स्पिरिट स्वार्थं हो, वह सभ्यता नहीं हैं; संसार के लिए श्रभिशाप है; समाज के लिए विपत्ति है ।

इस तरह धर्म के विषय में भी दम्पति में काफी वितंडा होता रहता था। देवोजी हिदू धर्मं की ग्रतुणामिनी थी, घ्राप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे; मगर घ्रब भाप भी पकके हिंदू हैं; बल्कि यों कहिए कि श्राप मानवधर्मी हो गए हैं ! एक दिन बोले—मेरी कसौटी तो है मानवता ! जिस धर्मं में मानवता को प्रधानता दी गई है, बस, उसी धरं का दास हूँ। कोई देवता हो या नबी या पैगम्बर, ग्रगर वह मानवता के विहुद्ध कुछ कहता है, तो मेरा उसे दूर से सलाम है । इसलाम का में इसलिए क़ायल था कि वह मनुष्य मात्र को एक समभता है, ऊँचन्नीच का वहाँ कोई स्थान नहीं है; लेकिन ध्रब मालूम हुप्रा कि यह ममता श्रोर भाईपन व्यापक नहीं, केवल इसलाम के दायरे तक परेरिित है । दूसरे जाब्दों में, श्रन्य धर्मों की भाँति यह गुटबंदी है श्रोर इसके सिद्धांत केबल उस गुट या समूह को सबल श्रौर संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं । घ्रौर जज्र में देखता हूँ कि यहाँ भी जानवरों की कुरबानी शारीयत में दाखिल है भ्रौर हरेक मुसलमान के लिए ग्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार भेड़, बकरी, गाय या ऊँट की फुरबानी फर्ज़ बताई गई है, तो मुफे उसके भ्रपोखखेय होने में संदेह होने लगता है । हिन्दुग्रों में एक सम्प्रदाय पशू-बलि को श्रपना घर्म समभता है । यहृदियों, ईसाइयों भ्रीर श्रन्य मतों में भी कुरबानी की महिमा गायी गई है । इसी तरह एक समय नर-बलि का भी रिवाज था । भाज भी कहों-कहों उस

सम्प्रदाय के नामलेवा मौजूदद हैं, मगर क्या सरकार ने नर-बलि को श्रपराध नहीं ठहराया श्रौर ऐसे मज़हबी दीवानों को फांसी नहीं दी ? श्रपने स्वाद के लिए श्रपने भेड़ को ज़बह कीजिए, या गाय, ऊँट या घोड़े को, मुभे कोई श्रापत्ति नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर कुरबानी मेरी समभ में नहीं श्राती । भ्रगर भ्राज इन जानवरों का राज हो जाए, तो कहिए, वे इन कुरबानियों के जवाब में हमें श्रोर श्रापको कुरबान कर दें या नहीं ? मगर हम जानते हैं, जानवरों में कभी यह राक्ति न भ्राएगी, इसलिए हम बेधड़क कुरबानियां करते हैं। स्वार्थ श्रौर लोभ के लिए हम चौबीसों घंटे ग्रधर्म करते हैं। कोई ग़म नहीं, लेकिन क़ुरबानी का पुण्य लूटे बग़ैर हमसे नहीं रहा जाता । तो जनाब, मैं ऐसे रफ्तशोषक धर्मों का भक्त नहीं । यहां तो मानवता के पुजारी हैं, चाहे इसलाम में हों या fिंदू धर्म में या बौद्ध में या ईसाइयत में; भ्रन्यथा मैं विधर्मी ही भला । मुभे किसी मनुष्य से केवल इसलिए द्वेष तो नहीं है कि वह मेरा सहधर्मी नहीं है। मैं किसी का खून तो नहीं बहाता, इसलिए कि मुभे पुण्य होगा।

इस तरह के कितने ही परिवर्तन महाशयजी के विचारों में श्रा गए ।
श्रौर महाशयजी के पास सम्भाषरा का केवल एक ही विषय है, जिससे वह कभी नहीं थकते श्रौर वह है—उन स्वर्गवासिनी का गुरागान। कोई मेहमान भ्रा जाए, श्राप बावले से इधर-उघर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सूभता, कैसे उसकी खातिर करें । क्षमा-याचना के लिए शबद ढूंढ़ते फिरते हैं-भाईजान, मैं भ्यापकी क्या खातिर करूँ, जो ग्रापकी सच्ची खातिर करता, वह नहीं रहा। इस वफ्ष तक श्रापके सामने चाय श्रौर टोस्ट श्रौर बादाम का हलवा भ्रा जाता । संतरे श्रोर सेव छिले-छ्छिलाए तरतरियों में रख दिए जाते। मैं तो निरा उल्लू हूँ, भाई साहब-बिलकुल काठ का उल्लू। मुभमें जो कुछ भच्छा था, वह सब उसका प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान् था, उसी की सज्जनता से सज्जन, उसी की उदारता से उदार। श्रब तो निरा मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिलकुल मुद्दा। मैं उस देवी के योग्य न था। न जाने किन शुभ-कर्मों के फल से वह मुभे मिली थी। श्राइए, श्रापको उसकी तसवीर दिसाऊं। मालूम होता है, श्रभी-श्रभी उठकर चली गई है। भाई साहब, प्रापसे साफ़ कहता हूँ, मैंने ऐसी सुन्दरी कभी नहीं देखी । उसके रूप में केवल रूप की गरिमा ही न थी;

रूप का माधुर्य भी था श्रौर मादकता भी, एक-एक श्रंग साँचे में ढला था, साहब ! श्राप उसे देखकर कवियों ने नख-शिख को लात मारते।

ग्राप उत्सुक नेत्रों से वह तसवीर-देखते हैं। ग्रापको उसमें कोई विशोष सौंदर्य नहीं मिलता । स्थूल शरीर है, चोड़ा-सा मुंह, छोटी-छोटी श्राँखें, रंग-ढंग से दहकानीपन भलक रहा है। पर उस तसवीर की खूबियाँ कुछ इस ग्रनुराग श्रौर इस ग्राडम्बर से बयान किए जाते हैं कि श्रापको सचमुच उस चीज़ में सौंदर्य का ग्राभास होने लगता है। इस गुएानुवाद में जितना समय जाता है, वही महारायजी के जीवन के ग्रानंद की घड़ियाँ हैं। इतनी ही देर में वह जीवित रहते हैं। शोष जीवन निरानंद है, निस्पंद है ।

पहले कुछ दिनों तक वह हमारे साथ हवा खाने जाते रहे-वह क्या जाते रहे, मैं जबरदस्ती ठेल-ठालकर ले जाता रहा, लेकिन रोज श्राध घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकलते भी, तो जनवासी चाल से चलते ग्रोर श्राध मील में ही हिम्मत हार जाते श्रोर लौट चलने का तकाज़ा करने लगते। श्राखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। श्रौर तबसे उनकी चहलकदमी चालीस कदम रह गई है। सैर क्या है-बेगार है, श्योर वह भी इसलिए कि देवीजी के सामने उनका यह नियम था ।

एक दिन उनके द्वार के सामने से निकला, तो देखा कि ऊपर की खिड़कियाँ, जो बरसों से बंद पड़ी थीं, खुली हुई हैं ! ग्रचरज हुग्रा। द्वार पर नौकर बैठा नारियल पी रहा था। उससे पूद्धा, तो मालूम हुग्रा, घ्राप धूमने गये हैं। मुभे मीठा विसमय हुग्रा । ग्राज यह नई बात क्यों! इतने सबेरे तो यह कभी नहीं उठते। जिस तरफ वह गये थे, उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए। इघर एक हप्ते के लिए में एक नेवते में चला गया था। इस बीच यह क्या काया-पलट हो गई । ज़रूर कोई न कोई रहस्य है। श्रौर भला श्रादमी निकल कितनी दूर गया। दो मील तक कहीं पता नहीं। मैं निराश हो गया; मगर यह महाराय रास्ते में कहाँ रह गए, यहाँ तो किसी से उनको मुलाकात भी नहीं है, जहाँ ठहर गए हों । कुछ्छ चिता भी हो रही थी । कहीं कुएँ में तो नहीं कूद पड़े। मैं लौटने ही वाला था कि ग्राप लौटते हुए नज़ए ग्राए । चित्त हांत हुग्रा । श्राज तो कैड़ा ही भ्रौर था। बाल नए फ़ैरान से कटे हुए, मूँछें साफ़, दाढ़ी

चिकनी, चेहरा खिला हुग्रा, चाल में चपलता, सूट पुराना, ब्रश किया हुश्रा श्रोर शायद इस्तरी भी की हुई, बूट पर ताज़ा पालिश। मु₹कराते चले श्राते थे। मुभे देखते ही लपककर हाथ मिलाया श्रौर बोले-श्राज कई दिन के बाद मिले ! कहीं गये थे क्या ?

मैंने श्रपने गैरीरहाज़िरी का काररा बताकर कहा—मैं डरता हूँ, प्राज तुम्हें नज़र न लग जएए। । श्रब में नित्य तुम्हारे साथ घूमने ग्राया कहलगा। ग्राज बहुत दिनों के बाद तुमने श्रादमी का चोला धारा किया है ।

भेंपकर बोले-नहीं भई, मुभे श्रकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने धौर ऊपर से घुड़कियां भी जमाग्रोगे। में ग्रपने हौले-हौले चला जाता हूँ। जब थक जाता हूँ, कहीं बैठ लेता हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ ?
‘यह दशा तो तुम्हारी एक सप्ताह पहले थी। श्राज तो तुम बिलकुल श्रप-टू-डेट हो । इस चाल से तो शायद में तुमसे पीक्छ ही रहूंगा।
'तुम तो बनाने लगे ।'
'भें कल से तुम्हारे साथ घूमने श्राऊँगा। मेरा इंतजार करना।'
‘नहीं भई, मुभे दिक न करो। में ग्राजकल बहुत सबेरे ही उठ जाता हूं। रात को नींद नहीं श्राती। सोचता हूं, लाश्रो टहल ही श्राऊँ। तुम मेरे साथ कदों परेशान होगे।'
'मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था । यह महाइशय हमेशा मेरे पैरों पड़ते रहते थे कि मुभे भी साथ ले लिया करो। जब मैंने इनकी मंथरता से हारकर इनका साथ छोड़ दिया, तब इन्हें बड़ा दु:ख हुप्रा। दो-एक बार मुभसे किकायत भी की—हाँ भई, घ्रव क्यों साथ दोगे ! ग्रभागों का साथ किसी ने दिया है, या तुम नई नीवि निकालोगे ? जमाने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता हो, उसे ढकेल दो; बीमार हो, उसे जहर दे दो, श्रौर यही श्रादमी श्राज मुभसे पीछा छुड़ा रहा है। यह क्या रहस्य है ? यह चपलता, प्रसन्नता ग्रौर सजीवता कहाँ से श्रा गई ? कहीं श्रापने बंदर की गिल्टी तो नहों लगवा ली ? यह नया सिविल सार्जन गिल्टी-प्रारोपा-कला में सिद्धहस्त है। मुमकिन है, इन्हें किसी ने सुभा दिया हो ग्रौर श्रापने हज़ार-पाँच सी खचं करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बुभे बग़ैर हमें चैन कहां ? उनके साथ ही लौट पड़ा ।

दो-चार कदम चलकर मैंने पूद्छा—सच बताश्रो, भाईजान ! गिल्टी-विल्टी तो नहीं लगवा ली ?

उन्होंने प्रशन की ग्रांखों से देखा—कसी गिल्टी ? मेंने नहीं समभा ।
'मुभ्क संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियाँ लगवा ली हैं।'
'प्ररे यार, क्यों कोसते हो । गिल्टियाँ किस लिए लगवाता ? मुभे तो इसका कभी खयाल भी नहीं श्राया।'
'तो क्या कोई बिजली का यंत्र मंगवा लिया है ?'
'तुम श्राज मेरे पीछे क्यों हाथ घोकर पड़े हो ? विषवा भी तो कभी सिगार कर लेती है ? जी ही तो है । एक दिन मुभे श्रपने श्रालस्य भ्रोर बेदिली पर खेद हुग्रा। मेंने सोचा, जब संसार में रहना है, तो जिदों की तरह क्यों न रहूं। मुर्दों की तरह जीने से क्या फ़ायदा। बस, घ्रौर न कोई बात है, न रहस्य।'

मुभे इस व्याख्या से संतोष न हुम्रा। दूसरे दित जरा श्रौर सबेरे ग्राकर मुंशीजी के द्वार पर श्रावाज़ दो; लेकिन श्राज भी श्राप निकल चुके थे। मैं उनके पीछे भागा। जि़द पड़ गई कि इसे श्रेकेले न जाने दूँगा। देबूँ कब तक मुभ्से भागता है। कोई रहस्य है ग्रवृ्श्य । भ्न्छा बचा, श्राधी रात को प्राकर बिस्तर से न उठाऊँ तो सहो। दौड़ तो न सका; लेकिन जितना तेज़ चल सकता था, चला । एक मील के बाद ग्राप नज़र म्राए। बगटुट भागे चले जा रहे थे । श्रब मैं बार-बार पुकार रहा हूं-हजरत, जरा ठहर जाइए, मेरी साँस फूल रही है; मगर श्राप हैं कि सुनते ही नहों। श्राखिर जब मैंने श्रपने सिर की कसम दिलायी, तब जाकर श्राप रके। मैं भपाटे से पहुँचा, तो तिनककर बोलेमैंने तो तुमसे कह दिया था, मेरे घर मत श्राना, किर क्यों श्राये ग्रीर क्यों मेरे पीके पड़े ? मुभे श्रवने घीरे-धीरे घूमने दो । तुम श्रपना रास्ता लो ।

मेंने उनका हाथ पकड़कर जोर से एक भटका दिया श्रोर बोला—देलो, होरीलाल, मुभसे उड़ो नहीं, वरना मुभे जानते हो, कितना बेमुरौवत ग्रादमी हूं । तुम यह घीरे-बीरे टहल रहे हो या डबल मार्च कर रहे हो, मेरी 斤ॅडलियों में दर्द होने लगा श्रौर पसलियां दुख रही हैं। डाक का हरकारा भी तो इस चाल से नहीं दौड़ता। उस पर ग़ज़ब यह कि तुम थके नहीं हो, ग्रब भी उसी दम-ब्बम के साथ चले जा रहे हो। श्रब तो तुम डंडे लेकर भगाश्रो, तो भी

तुम्हारा दामन न छोड़ूं। तुम्हारे साथ दो मील चलूँगा, तो श्रच्छी खासी कसरत हो जाएगी, मगर श्रब साफ़-साफ़ बबतलाश्रो, बात क्या है। तुममें यह ज़वानी कहाँ से श्रा गई ? श्रगर किसी श्रकसीर का सेवन कर रहे हो, तो मुभे भी दो। कम से कम उसे मँगाने का पता दो, में मंगवा लूँगा; भ्रगर किसी दुश्रा-ताबीज़ की करामात है, तो मुभे भी उस पीर के पास ले चलो ।

मुस्कराकर बोले—तुम तो पागल हो, भूठ-मूठ मुभे दिक़ कर रहे हो। बूढ़े हो गए, मगर लड़कपन न गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुदर्द पड़ा रहूँ ? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता ! तब तो तुम्हारे मिज़ाज ही न मिलते थे । कितनी चिरौरी की कि भाईजान, मुभा भकुवे को भी साथ ले लिया करो। मगर श्राप नखरे दिखाने लगे। श्रब क्यों मेरे पीछे पड़े हो ? यहं समभ लो, जो ग्रादमी मदद धाप करता है, उसकी मदद परमात्मा भी करते हैं । मित्रों श्रौर बंधुग्रों की मुरौवत देख ली। श्रब श्रपने बूते पर चलूंगा।

वह इसी तरह मुभ्षे कोसते जा रहे थे श्रौर मैं उन्हें छेड़-छेड़कर श्रोर भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उँगली मुँह पर रखकर मुभे चुप रहने का इशारा किया, श्रौर ज़रा क़द श्रोर सीध्रा करके श्रौर चेहरे पर प्रसत्नता श्रौर पुरुषार्थ का रंग भर, मस्तानी चाल से चलने लगे। मेरी समभ में ज़रा भी न श्राया, यह संकेत श्रोर बहुरूप किस लिए ? वहाँ तो कोई दूसरा था भी नहीं । हाँ, सामने से एक स्त्री चली श्रा रही थी; मगर उसके सामने इस पर्देदारी की क्या ज़रूरत ? मैंने तो उसे कभी देखा भी न था। श्रासमानी रंग की रेइामी साड़ी, जिस् पर पीला लैस टका था, उस पर खूब खिल रही थी। रूपवती कदावि न थी, मगर रूप से ज्यादा मोहक थो उसकी सरलता श्रौर प्रसन्नता । एक बहुत ही मामूली शक्ल-सूरत की श्रोरत इतनी नयनाभिराम हो सकती है, यह मैं न समभ सकता था।

उसने होरीलाल के बराबर श्राकर नमसकार किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो भुका दिया, मगर बिना कुछ बोले ग्रागे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के स्वर में कहा—क्या श्रब लोटिएगा नहीं ? श्राप श्रपनी सीमा से श्भागे बढ़े जा रहे हैं । श्रौर हाँ, श्राज तो श्रापने मुभे देवीजी की तसवीर देने का वादा किया था। शायद भूल गए, श्रापके साथ चलूँ ?

स्मृति का पुजारी
महाघायजी कुछ ऐसे बोखलाए हुए थे, कि मामूली शिष्टाचार भी न कर सके । यों वह बड़े ही भद्र पुरुष हैं भ्रोर शिष्टाचार में निपुरा; लेकिन इस वक्त जैसे उनके हाथ-पाँव फूले हुए थे। एक क़दम श्रोर ग्रागे बढ़कर बोले-म्राप क्षमा कीजिए। मैं एक काम से जा रहा हूँ।

महिला ने कुछ चिढ़कर कहा-ग्राप तो जैसे भागे जा रहे हैं। मुभे तसवीर दीजिएगा या नहीं ?

महारायजी ने मेरी ग्रोर कुपित नेत्रों से देखकर कहा-तलाश करूँगा ।
सुन्दरी ने शिकायत के स्वर में कहा-ख्रापने तो फरमाया था कि वह हमेशा श्रापकी मेज पर रहती है। श्रौर श्रब श्राप कहते हैं-तलाइा करूँगा। ग्रापकी तबियत तो श्रच्छी है ? जबसे ग्रापने उनका चरित्र सुनाया है, में उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हूँ। झ्रगर श्राप यों न देंगे, तो मैं झ्रापकी मेज़ पर से उठा ले जाऊँगी (मेरी ग्रोर देखकर) ग्याप मेरी मदद कीजिएगा महाइाय ! यद्यपि मैं जानती हूँ, श्राप इनके मित्र हैं श्रोर इनके साथ दग़ा न करेंगे । श्रापको ताज्जुज हो रहा होगा, यह कोन श्रौरत महाइायजी से इतनी निस्संकोच होकर बातें कर रही है। इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी-मंडी में हुम्या था। में शाक-भाजी खरीदने गयी हुई थी। श्रपनी भाजी मैं खुद लाती हूँ। जिस चीज़ पर जीवन का श्राधार है, उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर मैंने दाम देने के लिए रुपया निकाला, तो कुँजड़े ने उसे ठनकारकर कहा-दूसरा रुपया दो, यह खोटा है। ग्रब मैंने जो खुद ठनकारा, तो मालूम हुग्रा, सचमुच कुछ्छ ठस है। श्रब क्या करूँ! मेरे पास दूसरा रुपया न था, यद्यपि इस तरह के कटु भ्रनुभव मुभे कितनी ही बार हो चुके हैं; मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुभे उसे परख लेने की याद नहीं रहती । न किसी से लेती ही बार परखती हूँ । इस वक्त मेरे सन्दूक में ज्यादा नहीं, तो बीच-पचीस खोटे रुपये पड़े होंगे श्रैर रेजगारियाँ तो सैकड़ों की ही होंगी। मेरे लिए ग्रब इसके सिवाय दूसरा उपाय न था कि भाजी लौटाकर खाली हाथ चली आाऊँ। संयोग से मह़ाहायजी उसी दूकान पर भाजी लेने श्राये थे । मुभे इस विपत्ति में देखकर ग्रापने तुरन्त एक रुपया निकालकर दे दिया....

महाइायजी ने बात काटकर कहा-तो इस वक्त घ्राप वह सारी कथा

क्यों सुना रही हैं ? हम दोनों एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। व्यर्थ में देर हो रही है।

उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अ्रपनी श्रोर खींचा।
मुमें उनकी यह ग्रभद्रता बुरी लगी। कुछ-कुछ इसका रहस्य भी समभ में श्रा गया। बोला-तो श्राप जाइए, मुभे ऐसा कोई जहूरी काम नहीं है। मैं भी ग्रब लौटना चाहता हूँ।

महाशयजी ने दांत पीस लिए। अ्यगर वह सुन्दरी वहाँ न होती, तो न जाने मेरी क्या दुद्दंशा करते। एक क्षएा मेरी श्रोर श्रजिन-भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कह रहे हों,-शच्छा बच्चा; इसका मज़ा न चसाया तो कहना; ग्रीर चल दिए। मैं देवी के साथ लौटा।

सहसा उसने हिचकिनाते हुए कहा—मगर नहों, श्राप जाइए, में उनके साथ जाऊँगी। शायद मुभमे नाराज़ हो गए हैं। श्राज एक सप्ताह से मेरा श्रौर उनका रोज़ साथ हो जाता श्रौर श्रब श्रपनी जीवन-कथा सुनाया करते हैं। कैसी नसीब वाली थी वह ग्रौरत, जिसका पति श्राज भी उसके नाम की पूजा करता है। श्यापने उन्हें देखा होगा। क्या सचमुच इन पर जान देती थीं ?

मैंने गर्व से कहा—दोनों में इइक था।.
'ध्रौर जब से उनका देहांत हुग्रा, यह दुनिया से मुंह मोड़ बैठे ?'
‘इससे भी श्रधिक! उसकी स्मृति के सिवाय जीवन में इनके लिए कोई रस हो न रहा।'
'वह रूपवती थीं ?'
'इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में न थी।'
उसने एक मिनट तक किसी विचार में मग्न रहकर कहा-श्रच्छा, श्राप जाएँ। मैं उनके साथ बात कखँगी। ऐसे देवता पुरुष की मुभसे जो सेवा हों सकती है, उसमें क्यों दरेग्र करू ? में तो उनका वृत्तांत सुनकर सम्मोहित हो गई हूं।

मैं श्रपना-सा मूंह लेकर घर चला श्राया। इत्त़ाक से उसी दिन मुभे एक ज़हर्री काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ से एक महीने में लौटा। ग्रीर सबसे पहला काम जो मैंने किया, वह महाइय होरीलाल का क्षेम-कुघल पूछ्छा था। इस बीच में क्याएक्या नई बातें हो गईं-यह जानने के लिए श्रहीर हो रहा था।

दिल्ली से इन्हें एक पत्र लिखा था; पर इन हज़रत में यह बुरी श्रादत है कि पन्चों का जवाब नहों देते । उस सुन्दरी से इनका श्रव क्या संबंघ है, श्रामद-रफ्त है, या बंद हो गई, उसने इनके पत्नी-न्रत का पुरख्कार दिया या देनेवाली है ? इस तरह के प्रश्न दिल में उबल रहे थे।

मैं महारायजी के घर पहुँचा, तो ग्राठ बज रहे थे। खिड़कियों के पट बंद थे। सामने बरामदे में कूड़े-करकट का ढेर था । वही दशा थी, जो पहले नजर श्राती थी। चिता श्रोर बढ़ी । ऊपर गया तो देखा, अ्राप उसी फर्श पर पड़े हुए-जहाँ दुनिया भर की चोजें वेढंगेपन से श्यस्त-वयस्त पड़ी हुई हैंएक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं। शायद एक सत्ताह से बाल नहीं बने थे। चेहरे पर ज़्दों छायी थी।

भिने पूछा-ग्राप सैर करके लौट श्राये क्या ?
सिटविटाकर बोले—्रजी, सैर-सपाटे को कहाँ फुर्संत है भई, श्रौर फुर्संत भी हो, तो वह दिल कहाँ है । तुम तो कहीं बाहर गये थे ?
‘हां, जरा देहली तक गया था। अ्रब सुंदरी से श्रापकी मुलाकात नहीं होती ?'
'इघर तो बहुत दिनों से नहीं हुई।'
'कहीं चली गयी क्या ?'
'मुमे क्या खबर।'
'मगर श्राप तो उस पर बेतरह रीभे हुए थे।'
‘में उस पर रीभा ! श्राप सनक तो नहीं गए हैं। जिस पर रीभा था, उसी ने साथ न दिया, तो श्रब दूसरों पर क्या रीभूंगा ?'

मैंने बैठकर उनकी गदरंत में हाथ डाल दिया घ्रौर धमकाकर बोलादेखो होरीलाल, मुभ्षे चकमा न दो 1 पहले मैं तुम्हें जहहर व्रतधारी समभता था, लेकिन तुम्हारी वह रसिकता देखकर, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर एक महीना पहले हुग्रा था, में यह नहों मान सकता कि तुमने श्रपनी श्रभिलाषाग्रों को सदा के लिए दफ़न कर दिया है । इस बीच में जो कुछ हुग्रा है, उसका पूरा-पूरा वृत्तांत मुभे सुनाना पड़ेगा, वरना समभ लो, मेरी तुम्हारी दोस्ती का शंत है ।

होरीलाल की ग्रांखं सजल हो गईं। हिचक-हिवककर बोले-मेरे साथ

इतना बड़ा श्रन्याय मत करो, भाईजान ! श्रगर तुम्हीं मुभ पर ऐसे संदेह करने लगोगे तो मैं कहीं का न रहूँगा। उस सत्री का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाईस्कूल है, उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर भ्रायी है। मेरा उससे कैसे परिचय हुग्रा, यह तुम्हें मालूम ही है । उसकी सहृदयता ने मुभे उसका प्रेमी बना दिया। इस उम्र में श्रौर शोक का यह भार सिर पर रखे हुए, सहृदयता के सिवा मुभे उसकी श्रोर श्रोर कौन-सी चीज़ खींच सकती थी ? में केवेल ग्रपनी मनोठ्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरहियों की उमंग के साथ उसके पास जाता था। वह रूपवती है, खुशमिज़ाज है, दूसरों का दु:ख समभती है श्रौर स्रभाव की बहुत कोमल है, लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना ? वह तो स्वर्ग की देवी थी । उसने मुभ पर जो रंग जमा दिया, उस पर दूसरा रंग क्या जमेगा! में उसी ज्योति से जीवित था। उस ज्योति के साथ मेरा जीवन भी बिदा हो गया । श्रब तो में उसी प्रतिमा का उपासक हूँ, जो मेरे हृदय में है 1 किसी हमदर्द की सूरत देखता हूँ, तो निहाल हो जातः हूँ श्रौर श्रपनी दु:ख कथा सुनाने दौड़ता हूँ। यह दुर्बलता है, यह जानता हूँ, मेरे सभी मित्र इसी कारएा मुभसे भागते हैं, यह भी जानता हूं। लेकिन क्या करू भैया; किसी न किसी को दिल की लगी सुनाए बग़ैर मुभसे नहीं रहा जाता । ऐसा मालूम होता है, मेरा दम घुट जाएगा। इसीलिए श्रब मिस इंदिरा की मुभ पर दया दृष्टि हुई, तो मैंने इसे दैवी श्रनुरोध समभा श्रोर उस धुन में-जिसे मेरे मित्रवर्ग दुर्भाग्यवश उन्माद समभते हैं-वह सब कुछ कह गया, जो मेरे मन में था, ग्रौर है, एवम् मरते दम तक रहेगा। उन शुभ दिनों की याद कैसे भुला दूँ ? मेरे लिए तो वह श्रतीत वर्त्तमान से भी ज्यादा सजीव श्रौर प्रत्यक्ष है। मैं तो श्रब भी उसी ग्रतीत में रहता हूँ। मिस इंदिरा को मुभ पर दया श्रा गई। एक दिन उन्होंने मेरी दावत की श्रौर कई स्वादिष्ट खाने श्रंपने हाथ से बनाकर खिलाए। दूसरे दिन मेरे घर श्रायीं श्रौर यहां सारी चीजों को व्यवस्थित रूप में सजा गईं। तीसरे दिन कुछ कपड़े लायीं श्रौर मेरे लिए खुद एक सूट तैयार किया ! इस कला में बड़ी चतुर हैं !
'एक दिन शाम को क्वींस पार्क में मुभसे बोलीं-श्राप श्रपनी शादी क्यों नहीं कर लेते ?

## स्मृति का पुजारी

‘मिंने हैंसकर कहा-एस उम्र में ग्रब ज्यादी क्या करूँगा इंदिरा ! दुनिया क्या कहेगी ?

हिस इंदिरा बोली-प्रापकी उम्र श्रभी ऐसी क्या है। ग्राप चालीस से ज़्यादा नहीं मालूम होते।
'मैंने उनकी भूल सुधारी-मे रा पचासवाँ साल है ।
'उन्होंने मुछे प्रोत्साहन देकर कहा-उत्र का हिसाब साल से नहीं होता, महाशयक सेहत से होता है। ग्रापकी सेहत बहुत श्रच्छी है। कोई ग्रापको पान की तरह फेरनेवाला चाहिए । किसी युवती के प्रेम-पाशा में फँस जाइए, फिर देखिए, यह नीरसता कहाँ ग़ायब हो जाती है ।
‘मेरा दिल धड़-धड़ करने लगा। मेंने देखा, मिस इंदिरा के गोरे मुखमंडल पर हलकी-सी लाली दौड़ गई है। उनकी भ्रांखें शर्म से भुक गई हैं भ्रोर कोई बात बार-बार उनके होठों तक श्राकर लौट जाती है। श्राखिर उन्होंने श्रांख उठायी श्रोर मेरा हाथ श्रपने हाथ में लेकर बोलीं-प्रगर श्राप समभते हों कि में ग्रापकी कुछ सेवा कर सकती हूँ, तो में हर तरह हाज़िर हूँ, मुभे प्रापसे जो भक्ति श्रोर प्रेम है, वह इसी रूप में चरितार्थ हो सकता है।
‘मेंने धीरे से श्रपना हाथ छुड़ा लिया अ्रोर काँपते हुए स्वर में बोला-मैं तुम्हारी इस कृपा को कहाँ तक धन्यवाद दूं, मिस इंदिरा; मगर मुभे खेद है कि मैं सजीव मनुष्य नहीं, केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूं। मैं उस देवी की स्मृति को श्रपनी लिप्सा श्रोर तुम्हारी सहानुभूति को श्रपनी भ्यासक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता ।
‘मेंने इसके बाद बहुत-सी चिकनी-चुपड़ी बातें कीं, लेकिन वह जब तक यहाँ रहीं, मुँह से कुछ न बोलीं। जाते समय भी उनकी भँवें तनी हुई थीं । मैंने प्रपने धांसुश्रों से उनकी ज्वाला को शांत करना चाहा; लेकिन कुछ घसर न हुग्रा, तबसे वह नज़र नहीं भ्रायीं। न मुभे ही हिम्मत पड़ी कि उनकी तलारा करता, हालाँकि चलती बार उन्होंने मुभसे कहा था—जब श्रापको कोई कष्ट हो श्रोर श्राप मेरी जरुरत समभें, तो मुभे बुला लीजिएगा ।'

होरीलाल ने श्रपनी कथा समाप्त करके मेरी ग्रोर ऐसी ग्राँसों से देखा, जो चाहती थीं कि में उनके व्रत श्रौर संतोष की प्रांसा करूँ; मगर मैंने उनकी

भर्त्सना की—कितने बदनसीब हो तुम होरीलाल, मुभे. तुम्हारे ऊपर दया भी श्राती है भ्रौर फोष भी ! श्रभागे, तेरी ज़िदगी संवर जाती। वह स्री नहीं थी, ईइवर की भेजी कोई देवी थी, जो तेरे ग्रंधरे जीवन को श्रपनी मधुर ज्योति से ग्रालोकित करने के लिए ग्रायी थी, तूने स्वर्खां का-सा भ्रवसख हाथ से खो दिया।

होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए श्रपनी पत्नी के चित्र की भ्रोर देखा श्रौर प्रेम-पुलकित स्वर में बोले—में तो उसी का ध्राशिक हूँ भाई्ईजान, घ्रोर उसी का श्राशिक रहूँगा।


[^0]:    * महादेवी वर्मा की करिता का एक पद।

