## मानसरोवर

 भाग 4

इलाहाबाद़ वारणसो दिल्लो ब्बसन जयपुर

## वर्त्तेमान संस्करण ：१६६२

मूल्य ：तीन रुपये


मुद्रक－लालबा प्रसाद，ज्योति प्रेस，मघ्यमेश्वर，वाराणसी

## विषय－सूची

| ？－－मंदिर | $\ldots$ |  | ．．．． | 4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| २－निमंग्रण | ．．．． | ＊ | ．．．． | ？$\%$ |
| 3－रामलोला | $\ldots$ |  | $\ldots$ | ३६ |
| ४—मंत्र | $\ldots$ |  | ．．．． | ૪૪ |
| 4 －कामना－तरु | $\ldots$ |  | $\ldots$ | ६？ |
| ६－सती | ．．．． |  | $\ldots$ | ७३ |
| ७－िंसा परमो धर्म： | $\ldots$ |  | $\ldots$ | ¢ |
| द－बहिष्कार | ．．．． |  | ．．．． | ह६ |
| ह—चोरी | $\ldots$ |  | $\ldots$ | १9？ |
| ？－－लांछन | ．．． |  | ．．．． | १२० |
| १？－कज़ाकी | $\ldots$ |  | ．．．． | १४ع |
| १२－आँसुओं को होली | $\ldots$ |  | $\ldots$ | ？$\square^{\text {\％}}$ |
| १३－अनिन－समाधि | ．．．． |  | ．．．． | ใ७。 |
| १४—सुजान भगत | $\ldots$ |  | $\ldots$ | १ち२ |
| १ $\%$ —पिसनहारी का कुआँ | ．．．． |  | $\ldots$ | ？¢¢ |
| १ ६－सोहाग का शव | $\ldots$ |  | ．．．． | 2010 |
| १७－आट्म－संगीत | ．．．． |  | ．．．． | २३マ |
| १ 5－ऐक्ट्रेस | ．．．． |  | ．．．． | २३६ |
| १२－ईश्वरीय न्याय | $\ldots$ |  | ．．．． | २૪¢ |
| २०－ममत | $\ldots$ |  | ．．．． | २६を |
| २१—－${ }^{\text {® }}$ | ．．．． |  | ．．．． | २弓४ |
| २२—प्रायश्चित्त | ．．．． |  | $\ldots$ | २ह5 |
| २३－कप्तान साहब | ．．．． |  | ．．．． | ३？ |
| २४－इस्तीफा | $\ldots$ |  | ．．．． | ३२？ |

## मंदिर

मातृ-प्रेम, तुभे धन्य है ! संसार में और जो कुछ है, मिथ्या है, निस्सार है । मातृ-प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। तीन दिन से सुखिया के मुँह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा-सा लाल पड़ा कराह रहा था। आाज तीन दिन से उसने आँखंे न खोली थीं। कभी उसे गोद में उठा हेती, फभी पुआल पर सुला देती। हँसते-बेलते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐेसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ ? एक बार पानी का एक घूँट मुंह में लिया था; पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुष्धिया की विपत्ति का वारपार न था। साल भर के भीतर दो बालक गंगा की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जोवन का आधार, अवलम्ब, जो कुछ था, यही बालक था। हाय ! क्या ईश्वर इसे भी उसकी गोद से छोन लेना चाहते हैं ? - यह कल्पना करते ही माता की आँखों से झर-झर आँसू बहने लगते थे। इस बालक को वह एक क्षण भर के लिए भो अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ ले कर घास छोलने जाती। घास बेचने बाजार जाती, तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्हीं-सी खुरपी और नन्हीं-सी खांची बनवा दी थो। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहताअभ्माँ, हमें भी बड़ो-सी खुरपी बनवा दो, हम बहुतन्सी घास छोलेंगें तुम द्वारे माची पर बैठी रहना, अम्मां; मैं घास बेच लाऊँगा। माँ पूछती—हमारे लिए क्या-क्या लाओगे, बेटा ? जियावन लाल-लाल साड़ियों का वादा करता। अपने लिए बहुत-सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली-भोली बातें इस समय याद आ-आा कर माता के दृदय को शूल के समान बेध रही थीं। जो बालक को देखता, यही कहता कि किसी की डीठ हैं; पर किसकी डीठ है ? इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है ? अगर उसका नाम मालूम हो जाता, तो सुखिया जा कर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती।

क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता ? पर नाम कोई नहीं बताता । हाय ! किससे पूछे, क्या करे ?
-
२

तीन पहर रात बोत चुकी थी। सुखिया का चिता-व्यथित चंचल मन कोठे-कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण जाय, किस देवता की मनौती करे, इसी सोच में पड़े-पड़े उसे एक झपकी आ गयी। क्या देखती है कि उसका स्वामी आ कर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है- रो मत, सुखिया ! तेरा बालक अच्छा हो जायगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कह कर वह चला गया। सुखिया की आँस खुल गयी। अवश्य ही उसके पतिदेव आये थे। इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोच कर उसका हृदय आशा से परिप्लावित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आँखें सजल हो गयीं। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई, बोली—भगवान् ! मेरा बालक अच्छा हो जाय, तो मैं तुन्हारो पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो।

उसी समय जियावन की आँखें खुल गयीं। उसने पानी माँगा। माता ने दौड़ कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया ।

जियावन ने पानी पी कर कहा-अभ्मां, रात है कि दिन ?
सुखिया-अभी तो रात है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है ?
जियावन-अच्छा है अन्माँ! अब में अच्छा हो गया।
सुखिया—तुम्हारे मुँह में घी-शवकर, बेटा; भगवान् करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ ! कुछ खाने को जो चाहता है ?

जियावन-हाँ अम्माँ, थोड़ा-सा गुड़ दे दो ।
सुखिया-गुड़ मत खाओ भैया, अवगुन करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूँ। जियावन—नहीं मेरी अम्माँ, जरा-सा गुड़ दे दो, तो तेरे पैरों पड़ँ ।
माता इस आग्रह को न टाल सकी। उसने थोड़ा-सा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हाँड़ी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हाँड़ी वहीं छोड़ कर वह किवाड़ खोलने चली

गयो । जियावन ने गुड़ की दो fिंडियाँ निकाल लीं और जल्दी-जल्दो चट कर गया।

३
दिन भर जियावन को तबीयत अच्छी रही । उसने थोड़ी-सी खिचड़ी खायी, दो-एक बार धीरे-धीरे द्वार पर भी आया और हमजोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देख कर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा, बच्चा अच्छा हो गया। दो-एक दिन में जब पैसे हाथ में आ जायेंगे, तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जा़गी। जाड़े के दिन झाड़-बहारू, नहाने-धोने और खाने-पीने में कट गये; मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया, तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलम्ब करने से ही बालक किर मुरझा गया है। अभी थोड़ा-सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटा कर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गये । तुलसीदल द्वार ही पर था; पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्टान्न तो चाहिए; नहीं तो गाँव वालों को बाँटेगी क्या! चढ़ाने के लिए कम से कम एक आना तो चाहिए हो । सारा गाँव छान आयी, कहीं पैसे उधार न मिले। तब वह हताश हो गयी। हाय रे अदिन ! कोई चार आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चाँदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिये की दूकान पर गयी, कड़े गिरों रखे, बतासे लिये और दौड़ी हुई घर आयी। पूजा का सामान तैयार हो गया, तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिये मंदिर की ओर चली ।

मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। दस-पाँच भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जा कर मंदि? के सामने खड़ी हो गयी ।

पुजारी ने पूछा-क्या है रे ? क्या करने आयी है ?
सुखिया चबूतरे पर आा कर बोली-ठाकुर जी की मनौती की थी, महाराज; पूजा करने आयी हूँ।

पुजारी जी दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे; और शाम-सबेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर ही में सोते थे, मंदिर ही में आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुरद्वारे की सारी अस्तरकारी कालो पड़ गयो

थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्षावान् ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किये मुँह में पानी तक न डालते थे । अगर इस पर उनके हाथों और पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थो, तो इसमें उनका कोई दोष न था! बोले—तो क्या भीतर चली आयेगी? हो तो चुकी पूजा। यहाँ आ कर भरभष्ट करेगी ?

एक भक्तजन ने कहा—ठाकुर जी को पवित्र करने आयी है ?
सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा—ठाकुर जी के चरन छूने आयी हूँ, सरकार! पूजा की सब सामग्रो लायी हूं।

पुजारी-कैसे बेसमझी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गयी है ? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी ?

सुखिया को अबतक कभी ठाकुरद्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोलो-सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं। उनके दरसन से तो पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जायगी ?

पुजारी—अरे, तू चमारिन है कि नहीं रे ?
सुखिया—तो क्या भगवान् ने चमारों को नहीं सिरजा है ? चमारों का भगवान् कोई और है ? इस बच्चे की मनौतो है, सरकार !

इस पर वही भक्त महोदय, जो अब स्तुति संमात्त कर चुके थे, डपट कर बोले-मार के भगा दो चुड़ैल को। भरमष्ट करने आयी है, फेंक दो थाली-वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है, चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे, तो पिरथी रहेगी कि रसातल को चली जायगी ?

दूसरे भक्त महाशय बोले—अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब परलय होने में कुछ कसर नहीं है ।

ठंड पड़ रही थी; सुखिया खड़ी काँप रही थी और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएँ कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था; fिंतु सुखिया वहाँ से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पाँव भूमि में गड़ गये हैं। रह-रह कर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जा कर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं, हम गरीबों का उनसे कोई नात़ा नहीं है,

ये लोग होते हैं कौन रोकनेवाले; पर यह भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली-वाली फेंक दी तो क्या करूँगी ? दिल में ऐंठ कर रह जाती थी । सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहाँ से कुछ दूर जा कर एक वृक्ष के नीचे अँधेरे में छिप कर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी ।

आरती और स्तुति के पश्चात् भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद्भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैंे हुए ‘हूँहू’ करते जाते थे और बीच-बीच में टिटपणियाँ भी करते जाते थे। दस बजे रात तक कथा-वार्ती होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही।

सारे भक्त लोगों ने एक-एक करके घर को राह ली। पुजारी जी अकेले रह् गये । अब सुखिया आ कर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गयी, जहाँ पुजारी जी आसन जमाये बटलोई का क्षुधावर्द्धक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पा कर गरदन उठायी, तो सुखिया को खड़ी देखा । चिढ़ कर बोले—क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है !

सुखिया ने थालो जमीन पर रख दी और एक हाथ फैला कर भिक्षा-प्रार्थना करती हुई बोली—महाराज जी, मैं अभागिनी हूँ। यही बालक मेरे जीवन का अलम है, मुझ पर दया करो। तीन दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस होगा, महाराज जी ?

यह कहते-कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का अश्रुतपूर्व घोर पातक वह कैसे कर सकते थे ? न-जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल-बच्चे थे । कहीं ठाकुर जी कुपित हो कर गाँव का सर्वनाश कर दें, तो ? बोले—घर जा कर भगवान् का नाम ले, तेरा बालक अंच्छा हो जायगा। मैं यह तुलसीदल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आँखों में लगा दे। भगवान् चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा ।

सुखिया-ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी ? बड़ी दुखिया हूँ, उधार काढ कर पूजा की सामग्री जुटायी है। मैंने कल सपना देखा था,

महाराज जी कि ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छ्छा हो जायगा। तभी दोड़ी आयी हूँ। मेरे पास एक रुपया है। वह मुझसे ले लो; पर मुभे एक छत भर ठाकुर जो के चरनों पर गिर लेने दो ।

इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया; कितु मूर्खता के कारण ईंश्वर का भय उनके मन में कुछ-कुछ बाकी था। संभल कर बोले - अरी पगली, ठाकुर जो भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरन पर गिरना देखते हैं । सुना नहीं है-'मन चंगा कठौती में गंगा।' मन में भक्ति न हो, तो लाख कोई भगवान् के चरनों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है। दाम तो उसका बहुत हैं; पर तुभे एक ही रुपये में दे द्युगा। उसे बच्चे के गले में बाँध देना बस, कल बच्चा सेलने लगेगा।

सुखिया-ठाकुर जो की पृजा न करने दोगे ?
पुजारी—त्तेरे लिए इतनो ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई, वह आज मैं कर द्नुँ और गाँव पर कोई अफत-बिपत आ पड़े, तो क्या हो, इसे भी तो सोच ! तू यह जंतर ले जा, भगवान् चाहृंगे, तो रात ही भर में बन्चे का क्लेश कट जायगा। किसी की दोठ पड़ गयी है। है भी. तो चोंचाल। मालूम होता है, छत्तरी बंस है।

सुखिया - जब से इसे ज्वर है, मेडे प्रान नहों समाये हुए हैं।
पुजारी-बड़ा होनहार बालक है। भगवान् जिला दें, तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था। इधर दो-तीन दिन से नहीं देखा था।

सुखिया-तो जंतर को कैसे बांधूँगो, महाराज ?
पुजारी-ममं कपड़े में बाँच कर देता हूँ। बस गले में पहना देना। अब तू इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जायगी।

सुखिया ने दो रुपये पर कड़े fिरों रखे थे। एक पहले ही भँज चुका था। दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर ले कर मन को समझाती हुई घर लौट आयो।

4
सुखिया ने घर पहुँच कर बालक के गले में यंत्र बाँध दिया; पर ज्यों-ज्यों

रात गुजरती थी, उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि तीन बजते-बजते उसके हाथ-पाँव शीतल होने लगे! तब वह घबड़ा उठो और सोचने लगी-हाय ! में व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किये चली आयी। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान् के चरणों पर गिर पड़ती, तो कोई मेरा क्या कर लेता ? यही न होता कि लोग मुभे धबके दे कर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आँसुओों से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती, तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान् हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ्न पर दया न करते ? यह सोच कर सुलिया का मन अधोर हो उठा। नहों, अब विलम्ब करने का समय न था। वह अवश्य जायगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर कर रोयेगी। उस अबेला के आशंकित हृद्य को अब दसके सिवा और कोई अवलम्ब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे, तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों विक गये हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे।

रात के तीन बज गये थे। सुखिया ने बालक को कम्बल से ढाँब कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठायी और मंदिर की ओर चलो। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा काँपने लगा। शीत से पांव र्शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों और अंघकार छाया हुआया था। रास्ता दो फरलाँग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचेनीचे गयी थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था, कुछ दूर बाँस की कोठियाँ। पोखरें में एक धोबी मर गया था और बाँस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बायों ओर हरे-भरे खेत थे। चारों ओर सन-सन हो रहा था, अंधकार साँय-साँय कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर से हुआँ-दुआँ करना शुरू किया। हाय ! अगर कोई उसे एक लाख . रपये देता, तो भी इस समय वह यहाँ न आती; पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाये हुए थी। हहे भगवान् ! अब तुम्हारा ही आसरा है !' यही जपती वह मंदिर की ओर चली जा रही थी।

मंदिर के द्वार पर पहुँच कर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी । ताला पड़ा हुआा था। पुजारी जो बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किये सो रहे

थे। चारों ओर अँधेरा छाया हुआा था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लायी और ज़ोर-ज़ोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गयो थी। दो ही तीन चोटों में ताला और इंट दोनों टूट कर चौखट पर fिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोल कर हड़बड़ाये हुए बाहर निकल आये और 'चोर, चोर !' का गुल मचाते गाँव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इघर-उधर से लालटेनें लिये हुए निकल पड़े और पूछने लगे—कहाँ है, कहाँ है ? किषर गया ?

पुजारी—मंदिर का द्वार खुला पड़ा है। मैंने खर-खट की आवाज सुनी ।
सहसा सुखिया बरामदे से निकल कर चबूतरे पर आयी और बोली—चोर नहीं है, में हूं; ठाकुर जी की पूजा करने आयी थी। अभी तो अंदर गयी भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया ।

पुजारी ने कहा-अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जा कर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आयी !

फिर क्या था, कई आदमी झल्लाये हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूँसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बन्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रहो थी। एका-एक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतीनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छ्टूट कर जमीन पर गिर पड़ा; मगर वह न रोया, न बोला, न साँस ली, सुखिया भी fिर पड़ी थी। संभल कर बन्चे को उठाने लगी, तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गयी। बन्चे का माथा छू कर देखा। सारी देह ठंढी हो गयी थी। एक लम्बी साँस खींच कर वह उठ खड़ी हुई। जसको आँखों में अँूूू न आये। उसका मुख कोध की ज्वाला से तमतमा उठा, अंसों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्वियाँ बँध गयीं । दाँत पीस कर बोली—पापियो, मेरे बन्चे के प्राण ले कर अब दूर कयों सड़े हो ? मुभे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते ? मेरे छू हेने से ठाकुर जी को छूत लम गयी। पारस को छू कर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो

सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जायंगे ! मुभे बनाया, तो छूत नहीं लगी ? लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊँगो। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहों गयी! तुम इतने कठोर हो! बाल-बच्चे वाले हो कर भी तुम्हं एक अभागिनी माता पर दया न आयी ! तिसपर धरम के ठेकेदार बनते हो ! तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो । डरो मत, में थाना-पुलिस नहीं जाऊँगी, मेरा न्याय भगवान् करेंगे, अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूँगी।

किसी ने चूँन की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण-मूर्तियों की भाँति सब के सब सिर झुकाये खड़े रहे।

इतनी देर में सारा गाँव जमा हो गया था। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुँह से निकला—हाय मेरे लाल! फिर वह मूर्द्धित हो कर गिर पड़ी। प्राण निकल गये। बच्चे के लिए प्राण दे दिये ।

माता, तू धन्य है ! तुद़-जैसी निष्ठ, तुद्न-जैसी शद्धा, तुझ जैस्रा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है !

## निमंत्रण

पंडित मोटेराम शासन्री ने अंदर जा कर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया-

अजगर करे न चाकरी, पंछ्छो करे न काम,
दास मलूका कह गये, सबके दाता राम!
सोना ने प्रफुल्लित हो कर पूछा-कोई मीटी ताजो खबर है क्या ?
शास्र्री जी ने पैतरे बदल कर कहा—मार लिया आज। ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित्त। सारे घर का नेवता ! सारे घर का ! वह् बढ़-बढ़ कर हाथ मालूँगा कि देखने वाले दंग रह जायँगे। उदर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं।

सोना-कहीं पहले की भाँति अब की भी धोखा न हो। पवका-पोढ़ा कर लिया है न?

मोटेराम ने मूँछें ऐंठते हुए कहा—ऐसा असगुन मुँह से न निकालो। बड़े जप-तप के बाद यह शुभ दिन आया है। जो तैयारियाँ करनो हों, कर लो। सोना—वह तो कहँगी ही। क्या इतना भी नहीं जानती ? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हैं; मगर है घर भर का न ?

मोटेराम—सब और कंसे कहँं; पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ्न में न आया हो, तो मुझसे पूछो। विद्धानों की बात समझ्नना सब का काम नहीं । अगर उनकी बात सभी समझ्न लें, तो उनकी विद्ता का महत्त्व ही क्या रहे। बतालो, क्या समझीं ? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं; मगर तुम नहीं समझ सकीं। बताओ, 'विद्दात्ता' किसे कहते हैं ? 'महत्त्व' हो का अर्य बताओो। घर भर का निमंच्रण देना क्या दिल्लगी है ! हाँ, ऐसे अवसर पर विद्धान् लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं, जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साह्न सात ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन-कौन महाशय मेरे साथ जायेंगे, यह निर्णय

करना मेरा काम है। अलगूराम शास्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्तो, भंवानीराम शास्ती, फेकूराम शासन्री, मोटेराम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाये ।

सोना-और सातवाँ कौन है ?
मोटे०-बुद्धि को दौड़ाओ।
सोना-एक पत्तल घर लेते आना।
मोटे०-फिर वही बात कही, जिसमें बदनामी हो। छिः छिः! पत्तल घर लाऊँ। उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठ कर भोजन करने में है। सुनो, सातवें महाशय है-पंडित सोनाराम शास्त्री ।

सोना-चलो, दिल्लगी करते हो । भला, मैं कैसे जाँगी ?
मोटे०-ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवशश्यकता पड़ती है । विद्दान् आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्खं अपने भाग्य को रोता है। सोनादेवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है, जानती हो ? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो ? परिधान 'पहनाव' को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बाँध लो, मेरी मिरजई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी में बाँध दूँगा। फिर कौन पहचान सकता है ?

सोना ने हैसकर कहा—मुफे तो लाज लगेगी।
मोटे॰ - तुम्हें करना हो क्या है ? बातें तो हम करेंगे।
सोना ने मन ही मन आनेवाले, पदार्थों का आनंद वे कर कहा—बड़ा मजा होगा!

मोटे०-बस, अब विलम्ब न करो । तैयारी करो, चलो ।
सोना-कितनी फंकी बना लूं ?
मोटे॰-यह मैं नहीं जानता। बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो।

सहसा सोनादेवो को एक बात याद आ गयो। बोली-अच्छा, इन विद्धुओं को क्या करूगी ?

मोटेराम ने ल्योरी चढ़ा कर कहा—इन्हें उठा कर रख देना, और क्या करोगी ?
सोन—हाँ जी, क्यों नहीं । उतार कर रख क्यों न दूँगी ?

माटे०-तो क्या तुम्हारे बिछ्छुए पहने ही से मैं जो रहा हूँ ? जोता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से । तुम्हारे बिछ्छुओं के पुण्य से नहीं जोता ।

सोना—नहीं भाई, मैं बिछ्येए न उतारूँगी।
मोटेराम ने सोच कर कहा-अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं । गोवर्द्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस, पाँव में बहुतन-से कपड़े लपेट हेना । मैं कह दूँगा, इन पंडित जी को पीलपाँव हो गया। क्यों, कैसी सूझी ?

पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा-सूचक नेत्रों से देख कर कहा-जन्म 'भर पढ़ा नहीं है ?

संध्या-समय पंडित जी ने पाँचों पुग्रों को बुलाया और उपदेश देने लगेपुत्रों, कोई काम करने के पहले खून सोच-समझ लेना चाहिए कि केसे क्या होगा। मान लो, रानी साहब ने तुम लोगों का पता-ठिकाना पूछ्छना आरम्भ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे ? यह तो महान् मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो । सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगो कि मुझ-जैसा विद्वान् केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाये। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा-सा नाम चुन कर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती । यह कोई अपराघ नहीं ।

अलगू-आप हो न बता दीजिए।
मोटे०—अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्त्व का काम मुभे स्वयं करना चाहिए। अच्छछा सुनो-अलगूराम के fिता का नाम है पंडित केशव पाँडे, खूब याद कर लो । बेनीराम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदीराम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पाँडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतूराम पाठक। हो गये सब! हो गया सब का नाम-करण ! अच्छा अब मैं परीक्षा लूँगा। होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है ?

```
अलगू—पंडित केशव पाँडे ?
```

'बेनीराम, तुम बताओ '
'दमड़ो तिवारी ।'

## छेदी-यह तो मेरे पिता का नाम है।

बेनी-मैं तो भूल गया।
मोटे०-भूल गये ! पंडित के पुत्र हो कर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते । बड़े दुःख की बात है। मुभे पाँचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भो याद नहीं ? सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मँगरू ओझा।

पंडित जी लड़कों की परोक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित fिंतामणि जी ने द्वार पर आवाज दी । पंडित मोटेराम ऐसे घबराये कि सिरपैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आये। दोनों सज्जनों में बचपन में गाढ़ी मैत्रो थी । दोनों बहुधा साथ-साथ भोजन करने जाया करते थे, और यदि पंडित मोटेराम अण्वल रहते, तो पंडित विंतामणि के द्वितीय पद में कोई बांधक न हो सकता था; पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे । उनको साथ ले जाना, अपने घरवालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान् आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे।
fितामणि ने यह समारोह देखा, तो प्रसन्न हो कर बोले—क्यों भाई, अकेले ही अकेले! मालूम होता है, आज कहीं गहरा हाथ मारा है ।

मोटेराम ने मुँह् लटका कर कहा-कैसी बातें करते हो, मित्र! ऐसा तो कभी नहीं हुआा कि मुभे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुन्हें सूचना न दी हो। कदाचित् कुछ समय ही बदल गया, या कि.सी ग्रह् का फेर है। कोई भूठ को भो नहीं बुलाता।

पंडित fिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा—कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा हैं ?

मोटे०-तुम्हारी इन्हीं बततों पर मुभे कोध आता है। लड़कों की परीका ले रहा हूँ। ब्राह्मण के लड़के हैं, चार अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा ?
fिंतामणि को अब भी विश्वास न अया। उन्होंने सोचा-लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था। उसी से पूछा-

चया पढ़ रहे हो बेटा! हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया। डरे कि यह तो सारा भंडा फोड़ेगेा। बोले—अभी यह क्या पढ़ेगा । दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराघ अपने नन्हें से सिर पर क्यों हेता। बाल सुलभ गर्व से बोला-हमको तो याद है, पंडित सेतुराम पाठक । हम याद भी कर लें, तिसपर भी कहते हैं, हरदम खेलता है ?

यह कहते हुए रोना शुरु किया ।
चितामणण ने बालक को गले लगा लिया और बोल-नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है। तुम सूब पढ़ते हो। यह सेतूराम पाठक कौन हैं, बेटा ?

मोटेराम ने बिगड़ कर कहा—तुम भी लड़कों को वातों में आते हो। सुन लिया होगा किसी का नाम। ( केकू से ) जा, बाहर खेल।
fितामणण अपने मित्र की घबराहट देख कर समझ़ गये कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है । बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतूराम पाठक का आशय उनकी समझ्न में न आया। अपने परम मिन्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित हो कर बोले-अच्छा, आप पाठ पढ़ाइये और परीक्षा लीजिए। में जाता हूँ । तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुभे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मिन्रता की परीक्षा हों गयी।

पंडित चिंतामणि बाहर चले गये । मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे ।

सोना ने कहा—मना लो, मना लो । रुेे जाते हैं। फिर परीक्षा लेना ।
मोटेब—जब कोई काम पड़ेगा, मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोष शांत हो जायगा ! हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो !

भवानी-गंगू पाँडे ।
मोटे०-और तुम्हारे पिता का नाम, फेकू ?
फेक-बता तो दिया, उस पर कहते हैं, पढ़ता नहीं ?
मोटि०-हमें भी बता दो।
फेकू-सेतूराम पाठक तो है ?

मोटे॰-बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठायेंगे और सबसे अच्छा माल तुम्हीं को खिलायेंगे।

सोना-हमें भो कोई नाम बता दो।
मोटेराम ने रसिकता से मुसकरा कर कहा-तुम्हारा नाम है पंडित मोहनसरूप सुकुल।

सोनादेवी ने लजा कर सिर झुका दिया ।
३
सोनादेवी तो लड़कों को कपड़े पहृनाने लगीं। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिततामणि रूठ कर तो चले थे; पर कुतूहलचश अभी तक द्वार पर दबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ो, उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंश्रण है; पर कहाँ है, कौन-कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह कुछ ज्ञात न हुआ था। इतने में फेकू बाहर निकला, तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले-कहाँ नेवता है, बेटा ?

अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था; पर न-जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गयी। तुरंत बाहर निकल आये। देखा, तो चितामणण जी फेकू को गोद में लिये कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छोन लें; मगर चितामीण जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ा कर उसे लिये हुए अपने चर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछ्छे दौड़े—उसे क्यों लिये जाते हो ? घूर्त कहीं का, दुष्ट ! चित्रामणि, मैं कहे देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा; किर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊँगा। भला चाहते हो, तो उसे उतार दो ...। मगर fचताममणि ने एक न सुनी। भागते ही चले गये । उनकी देह अभी सँभाल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे; मगर मोटेराम जी को एक-एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैसे की भाँति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुलकी चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था; और पीछ्छा न छोड़ते थे। अन्छी़ी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए

ऐसे जान पड़ते थे, मानो दो गैंहे चिड़िया-घर से भाग आये हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियाँ बजाते हुए दौड़े। कदाचित् यह दौड़ पंडित चितामणि के घर पर ही समाप्त होती; पर पंड्डित मोटेराम धोती के ढोली हो जाने के कारण उलझ कर गिर पड़े। fिंतामणि ने पीछ फिर कर यह दृश्य देखा, तो रुक गये और फेकूराम से पूछा-क्यों बेटा, कहाँ नेवता है ?

फेकू—बता दें, तो हमें मिठाई दोगे न ?
fिचता० —हाँ, दूँगा; बताओ।
फेकू-रानी के यहाँ।
चिंता०—कहाँ की रानी ।
फेकू—यह् मैं नहीं जानता। कोई बड़ी रानी हैं।
नगर में कई बड़ी-बड़ी रानियाँ थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊँगा। जहाँ भोज होगा, वहाँ कुछ भीड़-भाड़ होगी ही, पता चल जायमा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई् बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आये, तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं। उठने का नाम नहीं लेते । घबरा कर पूछा-गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गढ़ा भी तो नहीं है !

मोटे॰-तुमसे क्या मतलब ! तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो, पूछ्छो।

चिता—ममं यह कपट-व्यनहार नहीं करता। दिल्लगी की थी, तुम बुरा मान गये। ले उठ तो बैठ राम का नाम लेके । मैं सच कहता हूँ, मैने कुछ नहीं पूछा ।

मोटे॰-चल भूठा !
fिंता०—जनेऊ हाथ में हे कर कहता हूँ।
मोटे॰-तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं।
fिता०-तुम मुभे इतना धूर्त समझते हो ?
मोटे०-इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ, तो भी भुभ्भे विश्वास न आये।

चिंता - -दूसरा यह बात कहता, तो मूँछ उखाड़ लेता ।

मोटे०-—तो फिर आ जाओ !
fिता०-पहले पंडिताइन से पूछ आओ।
मोटेराम यह सस्मक व्यंग्य न सह सके। चट उठ बैंे और पंडित चितामणण का हाथ पकड़ लिया। दोनों मिन्रों में मब्ल-यूद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज-गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस, ऐसा जान पड़ता था, मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों।

मोटे॰-ममहाबली विक्रम बजरंगी।
fिता०-भूतनिशाच निकट नहिं आवे ।
मोटे०—जय-जय-जय हनुमान गोसाई।
fिता - - प्रभु, रखिए लाज हमारी।
मोटे॰-( बिगड़ कर ) यह हनुमान-चालीसा में नहीं है।
fिता०-यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है ! जितना कहो, उतना रच दें।

मोटे॰-अबे, हम रचने पर आा जायँ तो एक दिन में एक लाख स्तुतियाँ रच डालें; किंतु इनना अवकाश किसे है।

दोनों महाॅमा अलग खड़े हो कर अपने-अपने रचना-कौशल की डींगें मार रहे थे। मल्ल-युद्ध शास्तार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है ! इतने में किसी ने चितामीन के घर जा कर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिताम्मण जी में बड़ो लड़ाई हो रही है। चितामणि जी तीन महिलाओं के स्वामी थे। कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे बीस बिस्दे। उस पर विद्धान् भी उन्चकोटि के, दूर-दूर तक रजमानी थी। ऐसे पुखषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ-साथ जब प्रच्द्रु दक्षिणा भी मिलती हो, तब कसे इनकार किया जाय। इन तीनों महिलाओं का सारे मुहल्डे में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्री को 'अमिरती', मँझली को 'गुलाबजामुन' और छोटो को 'मोह्नभोग' कहते थे; पर मुहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएँ च्यताप्प से कम न थीं। घर में नित्य आँसुओं की नदो बहती रहती—खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहायी,

अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहायी थी; पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाय। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पंडित जी के नीति-चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चितामणण पर संकट पड़ा हुआा है, तीनों त्रिदोष की भाँति कुपित हो कर घर से निकलीं और उनमें जो अन्य दोनों-जसी मोटी नहीं थीं, सबसे पहृले समरभूमि में जा पहुँचीं। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा, तो समझ गये कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ा कर बगडुट भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। fिंतार्मणि जी ने बहुत ललकारा; पर मोटेराम के कदम न रुके।

चिता॰-अजी, भागे क्यों ? ठहरो, कुछ मजा तो चखंते जाओ !
मोटे० - मैं हार गया, भाई, हार गया।
चिता०—अजी, कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ।
मोटेराम ने भागते हुए कहा—दया करो, भाई, दया करो।
$\gamma$
आठ बजते-बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा-अब विलम्ब नहीं करना चाहिए, फंकी तैयार है न ?

सोना—फंकी लिये तो कबसे बैठी हूं, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो।

मोटे॰-में तुमसे एक नहीं, हजार बार कह चुका कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ़् सकतीं कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईशवर ने इतनी बुद्धि ही नहों दी। जब्दो जाने से अपमान होता है। यजमान समझ़ता है, लोभी है, भुक्बड़ है। इसालि चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं, जिसमें यजमान समभे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं है, भूल गये होंगे। बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो आान-महत्त्व है, वह मरभुखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है ? मैं बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कंई न कोई आता ही होगा 1 लाओ थोड़ी फंकी। बालकों को खिला दी है न ?

सोना—उन्हें तो मैने साँस्त ही को खिला दो थी।
मोटे०-कोई सोया तो नहीं ?
सोना-आज भला कौन सोयेगा ? सब भूख-भूख चिल्ला रहे थे, तो मैने

एक वैसे का चबेना मँगवा दिया । सब के सब ऊनर बैंे खा रहे हैं । सुनते नहीं हो, मार-पीट हो रही है।

मोटेराम ने दांत पीस कर कहा—जी चाहता है कि तुम्हारी गरदन पकड़ कर ऍंठ दूँ। भला, इस बेला चबेना मँगाने का क्या काम था ? चबेना ला लेंगे, तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खायेंगे ? छ्छि:-चिः ! जरा भी बुद्धि नहीं !

सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा-हाँ, भूल तो हुई; पर सब के सब इतना कोलाहल मचाये हुए थे कि सुना नहीं जाता था।

मोटे०- रोते ही थे न, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता; बल्कि और भूब खुल जाती।

सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी—पंडित जो, महारानी बुला रही है और लोगों को ले कर जब्दी चलो।

पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देख कर कहा—देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए।

बाहर आ कर पंडित जी ने उस आदमी से कहा-तुम एक क्षण और म आते, तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुभे बिलकुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीज्र आते हैं ।

> y

नौ बजते-बजते पंडित मोटेराम बाल-गोपाल सहितित रानी साहब के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थीं। इस समय वे कारचोबीदार तकिया लगाये तस्त पर बैठो हुई थीं। दो आदमी हाथ बाँषे पोछ्छ खड़े थे। बिजली का वंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठ कर चरणन्पर्श किया और इस बालक-मंडल को देख कर मुस्कराती हुई बोलीं - इन बन्चों को आप कहाँ से पकड़ लाये।

मोटे - - करता क्या ? सारा नगर छ्धान मारा; किसी पंडित ने आना स्वोकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंन्चित हैं, कोई किसी के यहाँ । तब तो में बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा—अच्छा, आप नहीं चलते तो हरि इच्छा; हेकिन ऐसा कीजिए कि मुभ्के लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती

प्रत्येक के घर से जो बालक मिला, उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हांरे पिता जी का क्या नाम है ?

फेकूराम ने गर्व से कहा—पंडित सेतूराम पाठक ।
रानी-बालक तो बड़ा होनहार है।
और बालकों को भी उत्कंठा हो रहो थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाय; लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला-मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पाँडे।

छेदी बोला - मेरे पिता का नाम है दमड़ो तिवारी।
बेनीराम ने कहा-मेरे पिता का नाम है पंडित मँगरू ओझा ।
अलगूराम समझदार था । चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछातुम्हारे पिता का क्या नाम है, जी ?

अलगूराम को इस वक्त पिता का निदिष्ट नाम याद न आया। न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि-सा खड़ा रहा । पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दाँत पीस कर देखा, तब रहा-सहा हवास भी गायब हो गया।

फेकूराम ने कहा-हम बता दें 1 भैया भूल गये ।
रानी ने आश्चर्य से पूछा—क्या अपने पिता का नाम भूल गया ? यह्ट तो विचित्र बात देखी।

मोटेराम ने अलगू के पास जा कर कहा-कससे है। अलगू राम बोल उठा केशव पाँडे।

रानी—तो अब तक क्यों चुप था ?
मोटे०-कुछ ऊँचा सुनता है, सरकार।
रानी—मैंने सामान तो बहुत-सा मँगवा रखा है। सब खराब होगा। लड़के क्या खायँग !

मोटे॰-सरकार इन्हें बालक न समझें। इनमें जो सबसे छोटा है, वह दो पत्तल खा कर उठेगा।
$\xi$
जब सामने पत्तलें पड़ गयीं और भंडारी चँँदी की थालों में एक से एक

उत्तम पदार्थ ला-ला कर परसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आँखें खुल गयीं। उन्हें आये-दिन निमंत्रण मिलते रहते थे। पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आये थे। बी को ऐसी सोंधी सुगन्ध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थीं। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा-ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है ! मनों खा जाऊँ, फिर भो और खाने को जो चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन-से पदार्थ खाते होंगे ? इनसे उत्तम पदार्थों को तो कल्पना भी नहीं हो सकती।

पंडित जी को इस वक्त अपने परममित्र पंडित fंचतामणण की याद आयी। अगर वे होते, तो रंग जम जाता। उसके बिना रग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है, जिससे लाग-डाट करुँ। लड़के दो-दो पत्तलों में चें बोल जायँगे। सोना कुछ साथ देगी; मगर कब तक ! चिंतामरण के बिना रंग न गठेगा। वे मुभ्मे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूँगा। उस उमंग में पत्तलों को कौन गिनती। हमारी देखा-देखी लड़के भी डट जायँगे। ओह, बड़ी भूल हो गयी। यह खयाल मुभे पहले न आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो न मानेंगी। उँह! जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े हो कर रानी साहब से बोले-सरकार ! आज्ञा हो, तो कुछ कहूँ।

रानी—कहिए, कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है ?
मोटे०-नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीषित फैल जायगो। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूँ। बड़े विद्धान् कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया। अभी सुधि अयी।

रानी-आपको इच्छा हो, तो बुला लीजिए; मगर आने-जाने में देर होगो और भोजन परोस दिया गया है ।

मोटे०—मैं अभी आाता हूँ, सरकार; दौड़ता हुआ जाऊँगा।
रानी—मेरो मोटर ले लीजिए।
जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा-तुम्हें आाज क्या हो गया है, जी ! उसे क्यों बुला रहे हो ?

मोटे॰-कोई साथ देनेवाला भी तो चाहिए ?
सोना—मैं क्या तुमसे दब जाती ?
पंडित जी ने मुस्करा कर कहा—तुम जानती नहीं, घर की बात और हैं; दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ो मैदान में जा कर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्ठा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस, यहाँ भी वही हाल समझो। झंडे गाड़ दूँगा। समझ लेना।

सोना—कहीं लड़के सो जायँ तो ?
मोटे०-और भूख खुज जायगी। जगा तो मैं लूँगा।
सोना—देख़ लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ेगा। उसके पेट में तो शनीचर है।
मोटे-बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है । यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या हो नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ो-सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत-सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूँं। गँवार आदमी पहले से ही हबक-हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पी कर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसका कौर नीचे उतरने के लिए पानी को आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिततामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा !

## $\theta$

fिंतामणि जी अपने आँगन में उदास बैंे हुए थे । जिस प्राणी को वह अपना परमहितैषो समझते थे, जिसके लिए वे अगने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठा कर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जातां न था । अगर वे fितामणि जो को भी साथ लेते जाते, तो क्या रानी साह्व उन्हें दुत्कार देतीं? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है ? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके fिंतामणि के मुँह से लार टपको पड़ती थो। अब सामने पत्तल आ गयी हागी ! अब थालों में अमिरतियाँ लिये भंडारी जी आये होंगे ! ओहो, कितनी सुंदर, कोमल, कुरकुरो, रसोलो, अमिरतियाँ होंगो! अब बेसन के लड्डू.

आये होंगे। ओहो, कितने सुडौल, मेबों से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू होंग, मुँह में रखते ही रखते घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी । अहा! अब मोहन-भोग आया होगा ! हाय रे दुर्भाग्य ! मैं यहाँ पड़ए सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बहार! बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी।

अमिरतीदेवो बोली-तुम इतना दिल छ़ोटा क्यों करते हो ? fितृपक्ष तो आ हो रहा है, ऐसे-ऐसे न-जाने कितने नेवते आयेंगे।
fिंतामणि-आज किसी अभागे का मुँह देख कर उठा था। लाओ तो पत्रा, देखूँ, कैसा मुहूर्त है । अब नहीं रहा जाता। सारा नगर छान डालूँगा, कहीं तो पता चलेगा, नासिका तो दाहिनी चल रही है।

एकाएक मोटर की आवाज आयी। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झाँकने लगे, तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लम्बी साँस ले कर चारपाई पर गिर पड़े । मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है ।

अमिरतीदेवी ने पूछा-कौन है डाढ़ीजार, इतनी रात को जगावत है ?
मोटे०-हम हैं हम! गाली न दो ।
अमिरती-अरे दुर मुँहझौंसे, तैं कौन है ! कहते हैं, हम हैं हम ! को जाने, तें कौन हस ?

मोटे ॰-अरे, हमारी बोली नहीं पहचानती हो ? खूब पहचान लो । हम हैं, तुम्हारे देवर ।

अमिरती—ऐ दुर, तोरे मुँह में का लागे। तोर लहास जठे। हमार देवर बनत है, डाढ़ीजार ।

मोटे॰-अरे, हम हैं मोटेराम शास्त्री। क्या इतना भी नहीं पहचानती ? fंचतामणि घर में हैं ?

अमिरती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार-भाव से बोली-अरे तुम थे। तो नाम क्यों नहीं बताते थे ? जब इतनो गालियाँ खा लीं, तो बोल निकला। क्या है, क्या ?

मोटे०-कुछ नहीं; चिंतामणि जी को शुभ-संबाद देने आया हूँ। रानो साहब ने उन्हें याद किया है ।

अमिरती-भोजन के बाद बुला कर क्या करेंगी ?
मोटे॰-अभी भोजन कहाँ हुआ है ! मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा को, तब मुग्ध हो गयीं । मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गये ?
fिंतामणि चारपाई पर पड़े-पड़े सुन रहे थे। जो में आता था, चल कर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़़ँ। उनके विषय में अब तक जितने कुटिसत विचार उठे थे, सब लुत्त हो गये। गलानि का आविर्भाव हुआ। रोने लगे।
'अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे !'—यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जा कर खड़े हो गये।
fंचता०-तब क्यों न ले गये ? जब इतनी दुर्दशा कर लिये, तब आये। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है।

मोटे॰—अजी, वह तर माल खिलाऊँगा कि सारा दर्द-चर्द भाग जायगा, तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे ! आज तुम्हें बद कर पछाड़ें गू ?
fिंता०-तुम बेचारे मुभे क्या पछाड़ोगे। सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखायी नहीं देता। हमें शनीचर का इष्ट है ।

मोटे०-अजी, यहाँ बंरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफे कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस, यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते । चलना तो दूसरी बात है। गाड़ी पर लद कर आते हैं।
fिंचा०-तो यह कौन बड़ी बात हैं। यहाँ तो टिकठी पर उठा कर लाये जाते हैं। ऐसी-ऐसी डकारें लेते हैं कि जान पड़ता है, बम-गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम-गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली थी।

मोटे॰-फूठ बोलते हो। कोई इस तरह नहीं डकार संक्रता।
fिता०-अच्छा, तो आ कर सुनु लेना। डर कर भाग न जाओ, तो सही। एक क्षण में दोनों मिन्र मोटर पर बैंट और मोटर चली।

## E

रास्ते में पंडित fिंचतार्मणि को शंका हुई कि कहीं ऐसान हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊँ और मेरा यथेष्ट सन्मान न हो । उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्दंद्वी न बन जायँ और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें।

दोनों अपने-अपने मंसूबे बाँधने लगे । ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुँची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुँच जाऊँ और कह दूँ कि पंडित को ले आया, और fंचतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुँचूँ और अपना रंग जमा दूँ। दोनों कदम बढ़ाने लगे । fिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गये, तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़-सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत को मोटेराम ने हाँफते हुए कहा—राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं ।
fिंता०-तो तुम धीरे-धीरे आओ न, दौड़ने को कौन कहता है।
मोटे०-जारा रुक जाओ, मेरे पैर में काँटा गड़ गया है ।
fिंता०-तो चिकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ।
मोटे०—ममं न कहता, तो रानी तुम्हें पूछती भी न !
मोटेराम ने बहुत बहाने किये; पर fिंतारणि ने एक न सुना। भवन में पहुँचे । रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थीं और रह-रह-कर द्वार की ओर ताक लेती थीं कि सहसा पंडित fिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यों स्तुसि करने लगे-
'हे हे यशोदे, तू बालकेशव, मुरारनामा...'
रानी—क्या मतलब है ? अपना मतलब कहो ?
fंचता—सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके जितना अनुग्रसित (अनुगृहीत) किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहत्रत जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते ।

रानी-तुम्हरा हो नाम fिंचतामणि है ? वे कहाँ रह गये-पंडित मोटेराम शास्त्री ?
fिंता०—पीछछ आ रहा है, सरकार ! मेरे बराबर आ सकता है, भला ! मेरा तो शिष्य है।

रानो—अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं !
fिता०-मैं अपने मुँह से आवनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार! विद्दानों को नम्र होना चाहिए; पर जो यथार्थ है, वह तो संसार जानता है। सरकार, में किसी से बाद-विवाद नहीं करता; यह मेरा अनुशीलन (अभीष्ट) नहीं। मेंरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं; पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता । जो सत्य है, वह सभो जानते हैं।

इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते-पड़ते हाँफते हुए आ पहुँचे और यह
 शांति के साथ खड़े हो गये ।

रानी-पंडित चितामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्धान् है। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते ।

मोटे॰-सरकार, में इनका दासानुदास हूँ।
चिता०-जगतारिणी, में इनका चरण-रज हूँ ।
मोटे॰-रिप्ददलसंहारारिणी, मैं इनके द्वार का कूकर हूं।
रानी-आप दोनों सज्जन पूज्य हैं। एक से एक बढ़े हुए। चलिए, भोजन कोजिए।

## $\varepsilon$

- सोनारानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थीं। पति की इस मिन्न-भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई fिता न थीं; हैकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से-कहानियाँ सुना-सुना कर बहला रही थीं कि भंडारी ने आकर कहा-महाराज चलो। दोनों पंड्ति जी आसन पर बैठ गये। फिर क्या था, बच्चे कूद-कूद कर भोजनशाला में जा पहुँचे। देखा, तो दोनों पंडित दो वीरों की भाँति आमनेसामने डटे बेठे हैं। दोनों अपना-अपना पुखार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे।
fिता०-भंडारी जो, तुम परोसने में बड़ा विंलम्ब करते हो ? क्या भीतर ज्ञा कर सोने लगते हो ?

भंडारी—चुपाई मारे बैंे रहो, जौन कुछ्छ होई, सब आय जाई। घबड़ाये का नहीं होता । तुम्हारे सिवाय और कोई जिवैया नहीं बैठा है।

मोटे०-भैया, भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो।
fिता०-अजी, सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं। अपने लोग तो भोजन करते हैं ।

मोटे - अन्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे ?
fिंता० - में जाता हूँ भीतर से सब चीजें एक साथ लिये आता हूँ।
मोटे०-धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो। ठाकुर जो का भोग तो लग जाय।
fिता०-तो बेठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ। एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, में चटपट भोग लगा दूँ। व्यर्थ देर करोगे।

इतने में रानी आ गयीं । चिंतामणण सावधान हो गये । रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे-
'रहा एक दिन अवधि अधारा। समुझ्तत मन दुख भयड अपारा॥ कौशलेश दशरथ के जाये। हम पितु बचन मानि बन आये।। उलटि पलटि लंका कपि जारी। कूद पड़ा तब सिंधु मझारी।। जेहि पर जा कर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कछु संदेहू ॥
जामवंत के बचन सुहाये। सुनि हुनान हुदय अति भाये।।
पंडित मोटेराम ने देखा कि चितार्मण का र्रुंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विन्द्ता प्रगट करने को व्याकुल हो गये। बहुत दिमाग लड़ाया; पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कवित्त याद न आया। तब उन्होंने सीधे-सीधे राम-नाम का पाठ आरंभ कर दिया-
'राम भज, राम भज, राम भज रे मन'—इन्होंने इतने ऊँचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊँचा करना पड़ा 1 मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा—महाराज, अब भोग लगाइये। यह सुन कर उस प्रतिस्पद्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बालकृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंब,

किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गये। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया ।

पर यह किसे मालूम था कि विधि-वाम उधर कुछ और ही कुटिल-क्रोड़ा कर रहा है ? आरती समाप्त हो गयी थी, भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न-जाने किधर से आ निकला। पंडित fितार्मणण के हाथ से लड्ड्ड थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गये। सर्वनाश !

चितामणि ने मोटेटाम से इशारें में कहा-अब क्या कहते हो, मिन्र ? कोई ऊपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गयो।

मोटेराम ने लम्बी साँस खींच कर कहा-अब क्या हो सकता है ? यह ससुर आया किधर से ?

रानी पास ही खड़ी थीं, उन्होंने कहा-अरे, कुत्ता किधर से आ गया ? यह रोज बँधा रहता था, आज कसे छूट गया ? अब तो रसोई भष्ट हो गयी ।

चिता०-सरकार, आचार्यों ने इस विषय में...
मोटे॰—कोई हर्ज नहीं है, सरकार, कोई हर्ज नहीं है !
सोना - भाग्य फूट गया । जोहत-जोहत आधी रात बीत गयी, तब ई विपत्त फाट परो ।
fिता०-सरकार, स्वान के मुख में अमृत....
मोटे०- तो अब आज़ा हो तो चलें।
रांनी-हाँ और क्या। मुभे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गये, टामी। भंडारी, ये पत्तल उठा कर मेहतर को दे दो ।
fिंता०-( सोना से ) छाती फटी जाती है।
सोना को बालकों पर दया आयी। बेचारे इतनी देर देवोपम धंर्य के साथ बैंे थे। बस चलता, तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली—लरकन का तो दोष नहीं परत है । इन्हें काहे नहीं खवाय देत कोऊ।

चिंता०-मोटेराम महादुष्ट है। इसको बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है।
सोना-ऐसे तो बड़े विद्टान् बनते रहैं । अब काहे नाहीं बोलत बनत। मुँह में दहो जम गया, जीभे नहीं खुलत है ।

चिता०-सत्य कहता हूँ, रानी को चैकमा दे देता। इस दुष्ट के मारे सबं खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएँ मन में रह गयीं। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं ?

सोना-सारी मनुसई निकस गयी। घर हो में गरजै के सेर हैं।
रानी ने भंडारी को बुला कर कहा—इन छोटे-छोटेटे तीनों बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूखों मरें । क्यों फेकूराम, मिठाई खाभोग !

फेकू-इसीलिए तो भाये हैं।
रानी-कितनो मिठाई खाओगे ?
फेकू—बहुत-सी ( हाथों से बता कर) इतनी !
रानी-अच्छी बात है । जितनी खाओगे उतनी मिलेगो; पर जो बात में पूछ्छूँ, वह बतानी पड़ेग़ो । बताओगे न ?

फेकू-हाँ बताऊँगा, पूछिए !
रानी-भूठ बोले, तो एक मिठाई न मिलेगी। समझ गये।
फेकू—मत दीजिएगा। में भूठ बोलूँगा ही नहीं ।
रानी-अपने पिता का नाम बताओ।
मोटे०-बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहतीं। उसने तो आते हो आते बता दिया था।

रानी—में फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है ?
fिता०—नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं ।
मोटे॰—तुम चुप रहो fितामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते । दबा बबहूँगा, तो रोते भागोगे।

रानी—आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकूराम, चुप क्यों हो फिर मिठाई न पाओगे।
fिता०-महारानी की इतनो दया-दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा !
मोटे०-चितामणि जी, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे अदिन आये हैं। वह नहीं बताता, तुम्हारा साझा-आये वहाँ से बड़े खैरख्वाह बन के ।

सोना-बरे हाँ, लरकन से ई सब पैवारा से का मतलब। तुमका घरम ३

परें मिठाई देव, न धरम परे न देव । ई का कि बाप का नाम-बताओ तब मिठाई देब।

फेकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। उस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डाँटा कि उसकी आधी बात मुंद में ही रह गयो ।

रानो-क्यों डाटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते ? बोलो बेटा !
मोटे॰-आप हमें अपने द्वार पर बुला कर हमारा अपमान कर रही हैं।
चिता०-इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है, भाई !
मोटेс——ब हम इस द्वार पर कभी न आयेंगे। यहाँ सत्पुखषों का अपमान किया जाता है।

अलगू—कहिए तो मैं चितार्मणि को एक पटकन दूँ।
मोटे॰—नहीं बेटा, दुष्टों को घरमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो, यहाँ से चलें। अब भूल कर यहाँ न आयेंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुला कर ब्राह्मणों का अपमान करना। तभी तो देश में भाग लगी हुई है।

चिता०-मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें हतनी कटु बातें न करनी चाहिए ।

मोटे०- बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोष तुम्हारे ही सिर जायगा। माता-पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण ?

चिता०-जो कुछ मन चाहे, कह लो। चंन्द्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूँ ? ब्वाह्मण को धर्य रखना चाहिए।

मोटे०—पेट के गुलाम हो। ठकुरसोहाती कर रहे हो कि एकाध पत्तल मिल जाय। यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं!

चिता०-कह तो दिया भाई कि तुम बड़े, मैं छोटा, अब और क्या कहूँ। तुम सत्य कहते होगे, में ब्राह्मण नहीं शूदू हू ।

रानी-ऐसा न कहिए fितामणि जो।
इसका बदला न लिया तो कहना ! यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालकछृंद के साथ बाहर चले आाये और भागय को कोसते हुए घर को चले। बार-बार पछ्छा रहे थे कि दुष्ट चिंतामणण को क्यों बुला लाया ।

सोना ने कहा—भंडा फूटत-फूटत बच गया। फेकुआ नाँव बताय देता। काहे रे, अपने बाप केर नाँव बताय देते !

फेकू—और क्या। वे तो सच-सच पूछतो थीं !
मोटे॰-चितामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा।
सोना - तुम्हार एको विद्या काम न आयी। ऊँ तौन बाजी मार लैगा !
मोटे॰—मैं तो जानता हूँ, रानी ने जान-बूझ कर कुत्ते को बुला लिया।
सोना-में तो ओका मुँह देखत ताड़ गयी कि हमका पहचान गयी।
इबर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की पाँचों अंगुलो चो में थीं। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थीं; वार्तालाप भो होता जाता था।

रानी—बड़ा धूर्त है ? मैं बालकों को देखते ही समझ्ञ गयी। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आयी ।

चिता०-मुभे कोस रहे होंगे।
रानी-मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था-बचा, तुमको ऐसी रिक्षा हूँगो कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया।
fिता-सरकार की बुद्धि को धन्य है !

## रामलोला

इधर एक मुद्दत से रामलोला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाये, आधी टाँगों का पाजामा और काले रंग का उँचा कुरता पहने आदमियों को दौड़ते, हूनहू करते देख कर अब हँसी आती है; मजा नहीं आता। काशी की लीला जगद्विस्यात है। सुना है, लोग हूर-दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया; पर मुमे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखायी दिया। हाँ, रामनगर की लोला में कुछ साज-समान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गुदाएँ भी पीतल की हैं; कदांचित् बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों; लेकिन साज-सामान के सिवा वहाँ भी वही हू-हू के सिवा और कुछ्छ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती।

लैकिन एक जमाना वह था, जब मुर्भे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हलका-सा शब्द है। वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेंरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मेदान था; और जिस घर में लीला-पात्रों का रूप-रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिलकुल मिला हुआ था। दो बजे दिन से पान्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहाँ जा बैठता, और जिस उत्साह से दौड़नदौड़ कर छोटे-मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्टंगार होता था। उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती; मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बुँदकियाँ लगायी जाती थीं। सारा माथा, भौंहें, गाल ठोड़ी, बुँदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी-बारी से तीनों पानों का ख्रृंगार करता था। ₹ंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता, तो उस पर रामचंद्र जी के पीके बैठ कर मुभे जों उल्लास, जो गर्व,

जो रोमांच होता था। वह अब लाट साहब के दरबार में कुरसी पर बैठ कर भी नहीं होता। एक बार जब होम-मेम्बर साहब ने व्यवस्थापक-सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्ज मुभे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुअ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब-तहसीलदारी में नामज़द हुआ, तब भी ऐसी हो तरंगें मन में उठो थीं; पर इनमें और उस बाल-विह्वलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि में स्वर्ग में बैठा हूँ।

निषाद-नौका-लीला का दित था। मैं दो-चार लड़कों के बहकाने में आ कर गुल्ली-डंडा खेलने लगा था। आज घ्टंगार देखने न गया। विमान भी निकला; पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुभे अपना दाँव लेना था। अपना दाँव छोड़ने के लिए उससे कहों बढ़ कर आट्मट्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दाँव देना होता तो में कबका भाग खड़ा होता; लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। बैर, दाँव पूरा हुआ। अगर में चाहता, तो धाँधली करके दस-पाँच मिनट और पदा सकता था, इसकी काफी गुंजाइश थी; लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले को तरफ दौड़ा। विमान जल-तट पर पहुँच चुका था। मैंने दूर से देखा-मल्लाह किश्ती लिये आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राण-पण से आगे बढ़ता घाट पर पहुँचा, तो निषाद्य अपनो नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी ! अपने पाठ की चिता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जायँ। मुझ्ञसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे। लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बेंे इस त्वरह मुँह फेरे चले जाते थे, मानो मुझसे जान-पचचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखो रही है, वह मुभे क्यों उबारते ? में विकल हो कर उस बछड़े की भाँति कूदने लगा, जिसकी गरदन पर पहली बार जुआा रख गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछ्द की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मर्त थे; मेरी चीख-पुकार किसी के कानों तक न पहुँची। तब से बड़ी-बड़ी विर्पत्तयाँ मेलीं; पर उस समय जितना दु:ख हुआ, उतना फिर कभी न हुआ ।

मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज ही दूँगा; लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़ कर विमान पर चढ़ गया, और ऐसा खुश हुआ, मानो कोई बात ही न हुई थी।

## 2

रामलीला समाप्त हो गयी थी। राजगद्दी होनेवाली थे; पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआा था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछ्छता था। न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा। कोई तीन बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानो को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुभे खाने की कोई चीज मिलती, वह लं कर रामचंत्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुभे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज उन्हें न खिला लेता, मुभे चैन न आता था।

खैर, राजगद्दो का दिन आया। रामलोला के मैदान में एक बड़ा-सा शामियाना ताना गया। उसकी बूब सजावट को गयो। वेश्याओं के दल भी आ वहुँचे । शाम को रामचंद्र की सवारों निकली, और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गयो। श्रद्धानुसार किसी ने रुपये दिये, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे; इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिये ही आरती उतारी। उस वक्त मुभे जितनो लज्जा आयी, उसे बयान नहों कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से एक रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आये थे और मुभे एक रुपया दे गये थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दश्हरे के दिन भो उसे खर्च न कर सका। मेंने तुरंत वह रुपया ला कर आरती की थाली में डाल दिया। पितः जी मेरो ओर कुपितननेत्रों से देख कर रह गये। उन्होंने कुछ कहा तो नहों; लेकिन मुंह ऐसा बना लिया, जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रातं के दस बजते-बजते यह परिक्रमा पूरी

हुई। आरतो की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता; मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि चार-पाँच सी रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम दो सौ रूपये और वसूल हो जायें और इसको सब से अच्छ्धी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं-द्दारा महफिल में बसूलो हो। जब लोग आ कर बंठ जायं, और महफिल का रंग जम जाय, तो आवादीजान रसिकजनों की कलाइयाँ पकड़-पकड़ कर ऐसे हाव-भाव दिखायें कि लोग शरमाते-शरमाते भी कुछ न कुछ दे ही मरें। आबादीजान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहव ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समभेगा। पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी।

चौधरी-सुनो आबादीजान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा, तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना-जाना लगा रहेगा। अब को चंदा बहुत कम आया, नहीं तो में तुमसे इतना इसरार न करता

आबादी०-आप मुझ से भी जमींदारी चालें चलते हैं, क्यों ? मगर यहां हुजूर की दाल न गलेगी। वाह! रपये तो में वसूल कहँ, और मूंछ्धों पर ताव आप दें। कमाई का अच्छ्धा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाॅँगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी ! बस, कल हो से एक चकला खोल दोजिए! खुदा की कसम, माला-माल हो जाइएगा।

चौधरी-तुम दिल्लगी करती हो, और यहाँ काफिया तंग हो रहा है।
आबादी०-तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप-जैसे काइयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूं।

चौधरी-आखिर तुम्हारी मंशा क्या है ?
आबादी०-जो कुछ वसूल कहूँ, उसमें आधा मेरा, आधा आपका। लाइए, हाथ मारिए ।

चौघरी-यही सही।

आवादी०-अच्छा, तो पहले मेरे सौ रुपये गिन दीजिए। पीछ़े से आप अलसेट करने लगेंगे।

चौधरी-वाह! वह भी लोगी और यह भी ।
आवादी०-अच्छा ! तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूँगी ? वाह री आपकी समझ़ ! खूब; क्यों न हो। दोवाना बकारे दरवेश हुशियार!

चौधरो-तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है ?
आबादी०-अगर आप को सौ दफे गरज हो, तो । वरना मेरे सौ रुपये तो कहीं गये ही नहीं। मुभ्मे क्या कुत्ते ने काटा है, जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं ?

चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादोजान बला की शोख औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीच । और उसकी अदाएँ तो इस ग़ज़ब की थीं कि मेरी तबियत भी मस्त हुई जाती थी । आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गयी, उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। पाँच रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिये हों। पिता जी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी, तब तो मैं सहम उठा। मुभे यकोन था कि पिता जी उसका हाथ झटक देंगे और शायद दुत्कार भी दें, fिंतु यह क्या हो रहा है ! ईश्वर ! मेरी अँखें धोखा तो नहीं खा रही, हैं! पिता जी मूँछों में हँस रहे हैं। ऐसी मृदु-हँसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनको आँखों से अनुराग टपका पड़ता था। उनका एक-एक रोम पुलकित हो रहा था; मगर ईश्वर ने मेरो लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे! यह फिर क्या हुआ ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाले देती है। अब पिता जी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं ।

एक महाशय ने मुस्करा कर कहा-यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी, आबादीजान ! और दरवाजा देखो ।

बात तो इन महाशय ने मेरे मन को कही, और बहुत ही उचित कही; लेकिन न-जाने क्यों पिता जी ने उसकी ओर कुपित-नेत्रों से देखा, और मूँछों पर

ताव द्रिया । मुंह से तो वह कुछ न बोले; पर उनके मुख को आकृति चिल्ला कर सरोष शब्दों में कह रही थी-तू बनिया, मुभे समझता क्या है ? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हैं। रुपये की हकीकत ही क्या! तेरा जी चाहे, आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूँ, तो मुँह न दिखाऊँ! महान् आश्चर्य ! घोर अनर्थ ! अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती ? आकाश, तू फट क्यों नहीं पड़ता ? अरे, मुभे मौत क्यों नहीं आ जाती ! पिता जो जेब में हाथ डाल रहे हैं । वह कोई चीज निकाली, और सेठ जो को दिखा कर आबादीजान को दे डाली। आह ! यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियाँ बजने लगीं। सेठ जी उल्लू बन गये। पिता जी ने मुँह की खायी, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिता नी ने एक अशर्फी निकाल कर आबादोजान को दी। उनकी आँखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था, मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यहो पिता जी हैं, जिन्होंने मुर्भे आरती में एक रुपया डालते देख कर मेरो ओर इस तरह से देखा था, मानो मुभे फाड़ ही खायेंगे। मेरे उस परमोचित ब्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था, और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे।

आबादीजान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिता जो को सलाम किया और आगे बढ़ो; मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था; अगर मेरी आँखों-देखी बात न होती, तो मुभे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता-सुनता था, उसकी रिपोर्ट अम्माँ से। जहूर करता था। पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था, उन्हें यह बात सुन कर बड़ा दु:ख होगा ।

रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में अा रही थी। जी चाहता था, चल कर देखूँ; पर साहस न होता था। मैं किसी को मुँह कैसे दिखाऊँगा ? कहीं किसी ने पिता जी का जिक्र छड़ दिया, तो मैं क्या करूँगा ?

प्रात:काल रामचंद्र की बिदाई होनेवाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आँखें मलता हुआा चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र; चले न गये हों। पहुँचा, तो देखा-तवायफों की सवारियाँ जाने को तैयार

हैं। बोसों आदमी हसरतनाक मुँह कनाये उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आँख तक न उठायी। सीधा रामचंद्र के पास पहुँचा। लद्नम और सीता बैठे रो रहे थे; और रामचंद्र खड़े काँधे पर लुटिया-डोर डाले उन्हें समझा रहे थे । मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित-््वर से रामचंद्र से पूछाक्या तुम्हारी बिदाई हो गयी ?

रामचंद्र-हाँ, हो तो गयो। हमारी बिदाई ही क्या ? चौधरो साह्ब ने कह दिया—जाओ, चले जाते हैं।
'क्या रुपया और कपड़े नहों मिले ?'
'अभी नहीं मिले । चौधरी साहब कहते हैं-इस वक्त बचत में रूपये नहीं हैं। फिर आ कर ले जाना।
'कुछ नहीं मिला ?'
'एक पैसा भी नहीं । कहते हैं, कुछ बचत नहीं हुई । मैंने सोचा था, कुछ रुपये मिल जायँगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा ! सो कुछ न मिला। राहखर्च भी नहीं दिया। कहते हैं —कौन दूर है, पैदल चले जाओ !'

मुभे ऐसा क्रोध आया कि चल कर चौधरी को खूब अड़े हाथों लूँ। वेश्याओं के लिए रुपये, सवारियाँ सब कुछ; पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं ! जिन लोगों ने रात को आबादोजान पर दस-दस, बीस-बीस रुपये न्योछावर किये थे, उनके पास क्या इनके लिए दो-दो, चार-चार आने पैसे भो नहीं। पिता जी ने भो तो आबादीजान को एक अशर्फी दी थी। देखूँ इनके नाम पर क्या देते हैं ! मैं दौड़ा हुआ पिता जी के पास गया। वह कहीं तफीीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुभे देख कर बोले-कहाँ घूम रहे हो ? पढने के वक्त तुम्हें घूमने की सूल़ी है ?

मैंने कहा-गया था चौपाल । रामचंद्र बिदा हो रहे थे। उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया ।
'तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है ?’
'वह जायंगे कैसे ? पास राह-खर्च भी तो नहीं है !'
'क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया ? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है ।'
'आप अगर दो रूपया दे दें, तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जायँ ।'

पिता जी ने तीव्र दृष्टि से देख कर कहा-जाओ, अपनी किताब देखो; मेरे पास रुपये नहीं हैं।

यह कह कर वह घोड़े पर सवार हो गये। उसी दिन से पिता जी पर से मेरो श्धद्धा उठ गयी । मैंने फिर कभी उनको डाँट-डपट की परवा नहीं की । मेरा दिल कहता-आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुभे उनकी सूरत से चिढ़ हो गयो। वह जो कहते, मैं ठोक उसका उल्टा करता । यद्यदि इससे मेरी हानि हुई; लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था ।

मेरे पास दो आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिये और जा कर शरमाते= शरमाते रामचंद्र को दे दिये। उन पैसों को देख कर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिये आशातीत था । टूट पड़े, मानो व्यासे को पानो मिल गया।

वही दो आने पैसे ले कर तीनों मूर्तियाँ बिदा हुईं! केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुँचाने आया।

उन्हें बिदा करके लौटा, तो मेरी आँसें सजल थीं; पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था ।

## मंत्र

पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वह मंच पर खड़े हो कर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएँ तृप हो जाती थीं, लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के ब्यास्यानों में तत्त्व तो बहुत कम होता था, शब्द-योजना भी बहुत सुंदर न होती थी; लेकिन बार-बार दुहराने पर भी उसका असर कम न होता; बल्कि घन की चोटों की भाँति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता; fंकतु सुननेवाले कहते हैं, उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है ! और उसी को वह शब्दशः प्रत्येक सभा में एक नये अंदाज से दुहराया करते हैं! जातीय गौरव-गान उनके च्यास्यानों का प्रधान गुण था; मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर-कीरित का राग छेड़ कर सभा को मुगध कर देते थे। यथा-
'सज्जनो ! हमारी अधोगति की कथा सुन कर किसकी आँखों से अश्रुधारा न निकल पड़ेगी ? हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वहीं हैं, या बदल गये। जिसने कल सिंह से पंजा लिया, वह आज चूहे को देख कर बिल खोज रहा है। इस पतन की भी सीमा है ? दूर क्यों जाइए, मह्हाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ द्वार पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का नाम-निशान न था, दस्तावेजों का अविष्कार ही न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेन-देन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुये कर्मचारी मविखयाँ मारा करते थे। सज्जनो ! उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। (तालियाँ) हाँ, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व—एक असंभव—घटना थी। आज ऐसे कितने माता-पिता हैं, जिनके कलेजे पर जबान बेटों का दाग न हो ? वह भारत नहीं रहा, भारत गारुत हो गया !'

यह चौबे जो की शैली थी। वह वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभमान जाग्रत कर देते थे। इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी। विशेषतः fिंदू-सभा के तो वह कर्णधार ही समभे जाते थे। हिंदू-सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही, ऐसा दक्ष, ऐसा नीति-चतुर दूसरा न था। यों कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था । धन तो उनके पास न था, कम से कम लोगों का विचार यही था; लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धिजैसे अमूल्य रत्न उनके पास अवश्य थे, और ये सभी सभा को अर्पण थे। 'शुद्धि' के तो मानो प्राण ही थे । हिंदू-जाति का उतथान और पतन, जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलम्बित था। शुद्धि के सिवा अब हिंदूनजाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था। जाति की समस्त नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और धर्षमक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी, और वह तन, मन से इसका उद्योग किया करते थे। चंदे वसूल करने में चौके जी सिद्ध-हस्त थे। ईश्वर ने उन्हें वह 'गुन' बता दिया था कि पत्थर से भो तेल निकाल सकते थे। कंजूसों को तो वह ऐसा उलटे छुरे से मूड़ते थे कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी! इस विषय में पंडित जी साम, दाम, दंड और भेद इन चारों नीतियों से काम लेते थे, यहाँ तक कि राष्ट्र्टहत के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे।

गरमी के दिन थे । लीलाधर जी किसी शीतल पार्वत्य-प्रदेश को जाने की तैयारियाँ कर रहे थे कि सैर की सैर हो जायगी, और बन पड़ा तो कुछ चंदा भो वसूल कर लायेंगे । उनको जब भ्रमण की इच्छा होती, तो मित्रों के साथ एक डेपुटेशन के रूप में निकल खड़े होते; अगर एक हजार रुपये वसूल करके वह इसका आधा सैर-सपाटे में खर्च भी कर दें, तो किसी की क्या हानि ? हिंदू सभा को तो कुछ न कुछ मिल ही जाता था। वह न उद्योग करते, तो इतना भी तो न मिलता ! पंडित जो ने अब की सपरिवार जाने का निश्चय किया था । जब से 'शुद्धि' का आविर्भाव हुआा था, उनकी आधिक दशा, जो पहले बहुत शोचनीय रहती थो, बहुत कुछ सम्हल गयी थी।

लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभात्य कहाँ कि शांति-निवास का आनंद उठा सकें ! उनका तो जन्म ही मारे-मारे फिरने के लिए होता। खबर आयी कि मद्रास-प्रांत में तबलीगवालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गाँव के गाँव मुसलमान होते जाते हैं। मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है; अगर हिंदू-सभा ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजना न को, तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जायगा-किसी शिखाधारी की सूरत तक न नजर आयेगी।

हिंदू-सभा में खलबली मच गयी। तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने यह समस्या उपस्थित की गयो। बहुत सोच-विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाय। उनसे प्रार्थना की जाय कि वह तुरंत मद्रास चले जायँ, और धर्म-विमुख बंधुओं का उद्धार करें। कहने हो की देर थी। चौबे जी तो fिंद्र-जाति की सेवा के लिए अपने को अर्पण ही कर चुके थे; पर्वत-यात्रा का विचार रोक दिया, और मद्रास जाने को तैयार हो गये । हिंदू-सभा के मंत्री ने आँखों में आँसू भर कर उनसे विनयं की कि महाराज, यह बेड़ा आप ही उठा सकते हैं। आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है। आपके सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारतवर्ष में नहीं है, जो इस घोर विपत्ति में काम आये। जाति की दीन-हीन दशा पर दया कीजिए। चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। फौरन् सेवकों की एक मंडली बनो और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई। हिंदू-सभा ने उसे बड़ी धूम से बिदाई का भोज दिया। एक उदार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की, और रेलवे-स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें बिदा करने आये।

यात्रा का वृत्तांत लिखने की जरूरत नहीं। हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ। कई जगह थैलियाँ मिलीं। रतलाम की रियासत ने एक शामियाना भेंट किया । बड़ौदा ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े, यहाँ तक कि मद्रास पहुँचते-पहुँचते सेवा दल के पास एक माकुल रकम के अतिरिक्त जरूरत की कितनी चीजें जमा हो गयीं। चहाँ आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू-सभा का पड़ाव पड़ा। शामियाने

पर राष्ट्रीय-झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी-अपनी वर्दयाँँ निकालीं, स्थानीय धन-कुवेरों ने दावत के सामान भेजे, रावटियाँ पड़ गयीं। चारों ओर ऐसी चहल-पहल हो गयी, मानो किसी राजा का कैम्प है।

रात के आठ बजे थे। अछूतों की एक बस्ती के समोप, सेवक-दल का कैम्प गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था, जिनमें अधिकांश अछूत ही थे। उनके लिए अलग टाट बिछ्छा दिये गये थे। ऊँचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैंठे हुए थे। पंडित लीलाधर का धुआँधार ब्यास्यान हो रहा था—तुम उन्हीं ₹षियों की संतान हो, जो आकाश के नीचे एक नयी सृष्टि की रचना कर सकते थे ! जिनके न्याय, बुद्धि और विचार-शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है ।

सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठ कर पूछा-हम लोग मी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं ?

लीलाधर-निस्संदेह ! तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है और यद्यपि आज का निर्दयी, कठोर, विचार-हीन और संकुचित हिंदू-समाज तुम्हें अवह्लना की दृष्टि से देख रहा है; तथापि तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वह अपने को कितना हो ऊँचा समझता हो ।

बूढ़ा-सुम्हारी सभा हम लोगों की सुधि क्यों नहीं लेती ?
लीलाधर- हिंदू-सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुए हुआ है, और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किये हैं, उन पर उसे अभिमान हो सकता है। हैंदु-जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है, और अब वह समय निकट है, जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समभेगा, जब वह सब एक दूसरे को भाई समझेंगे । श्रीरामचंद्र ने निषांद को छाती से लगाया था, शवरी के जूठे बेर खाये थे...

बूढ़ा-आप जब इन्हीं महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊँच•नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं ?

लीलाधर—इसलिए कि हम पतित हो गये हैं-अज्ञान में पड़ कर उन महात्माओं को भूल गये हैं।

बूढ़ा-अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे ?
लीलाधर-मुभे कोई आपत्ति नहीं है।
बूढ़ा-मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा ?
लीलाधर—जब तक तुम्हारे जन्म-सस्कार न बदल जायँ, जब तक तुम्हारे आहार-व्यवहार में परिवर्तन न हो जाय, हम तुमसे विवाह्ट का सम्बन्ध नहीं कर सकते, माँस खाना छोड़ो, मदिरा पोना छोड़ो, शिक्षा ग्रह्रण करो, तभी तुम उच्च-वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो।

बूढ़ा-हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं, जो रात•दिन नशे में डूबे रहते हैं, माँस के बिना कौर नहीं उठाते; और कितने ही ऐसे हैं, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं; पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनसे विवाह-सम्बन्ध करने में आपको कदाचित् इनकार न होगा। जब आप खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं, तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं ? आपका हुदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किये न होगा। हिंदूसमाज में रह कर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा। हम कितने ही विद्वान्, कितने ही आचारवान् हो जायँ, आप हमें यों ही नीच समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गयी है, और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। हम अब उस देवता की शरण जा रहे हैं, जिनके माननेवाले हमसे गले मिलेने को आज ही तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ । हम अच्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊँचे हैं, तो ऊ़ँचे बने रहिए। हमें उड़ना न पड़ेगा ।

लीलाधर-एक ऋषि-संतान के मुँह से ऐसी बातें सुन कर मुभे आश्चर्य हो रहा है। वर्ण-भेद तो ॠषियों ही का किया हुआ है। उसे तुम कैसे मिटा सकते हो ?

बूढ़ा-ऋषियों को मत बदनाम कीजिए। यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आप कहते है-त्तुम मदिरा पीते हो; लेकिन आप मदिरा पीनेवालों की जूतियाँ चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते है; लेकिन आप गो-माँस खानेवालों के सामने नाक रगड़ते हैं। इसीलिए न कि वे

आप से बलनान् हैं ? हम भी आज राजा हो जायं, तो आप हमारे सामने हाथ बाँधे खड़े होंगे । आपके धर्म में वही ऊँचा है, जो बलवान् है; वही नीच है, जो निर्बल है। यही आपका धर्म है ?

यह कह कर बूढ़ा वहाँ से चला गया और उसके साथ ही और लोग भी उठ बड़े हुए। केवल चौबे जी और उनके दलवाने मंच पर रह गये, मानो मंच-गान समाल्त हो जाने के बाद उस की प्रतिध्वनि वायु में गूँज रही हो।

## $\succ$

तबलोगवालों ने जब से चौबे जी के आने को खबर सुनी धी, इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सकको यहाँ से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दुर-दूर तक प्रसिद्ध था। जानते थे, यह् यहाँ जम गया, तो हमारी सारी की-करायी मेहनत वुर्थ हो जायगो। इसके कदम यहाँ जमने न पायें। मुल्लाओं ने उपाय सोचना शुरु किया। बहुत वाद-विवाद, हुज्जत और दलील के बाद ननश्चय हुआ कि इस काफिर को कत्ल कर दिया जाय। ऐसा स्वाब लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी ? उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल जायगा, हूरें उसकी बलाएँ लेंगो, फ़रिश्ते उसके कदमों की खाक का सुरमा बनायेंगे, रसूल उसके सर पर ब्रकत का हाथ रखेंगे, खुदावंद-करीम उसे सीने से लगायेंगे और कहेंगे-तू मेरा प्यारा दोस्त है। दो हट्ट्टे-कट्टे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया।

रात के दस बज गये थे । हिंदू-सभा के कैप में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैंे हिद्न-सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे-यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है। रुपया, रुपया, रुपया ! जितना भेज सकें, भेजिए। डेपुटेशन भेज कर वसूल कीजिए, मोटे महाजनों की जेब टटोलिए, भिक्षा मІँगिए। बिना धन के इन अभागों का उद्धार न ह्गागा। जब तक कोई पाठशाला न खुले, कोई चिकित्सालप न स्थापित हो, कोई वाचनालय न हो, इन्हें कैसे विश्वास आयेगा कि हिंदू-सभा उनकी हितfिंतक है। तबलीगवाले जितना खर्च कर रहे हैं, उसका आधा भी मुभे मिल जाय, तो हिंदू-धर्म की पताका फहराने लगे। केवल व्यएख्यानों से काम न चत्रेगा। असीसों से काई fजिदा नहीं रहता।

सहसा किसी की आहट पां कर वह चौंक पड़े। आँखें ऊपर उठायीं तो देखा, दो आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने शंकित हो कर पूछा-तुम कौन हो ? क्या काम है ?

उत्तर मिला-हम इजराईल के फ़रिशते हैं । तुम्हारी रूह कब्ज करने आये हैं। इजराईल ने तुम्हें याद किया है।

पंडित जी यों बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे, उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे । प्रात:काल तीन पाव मोहनभोग और दो सेर दूध का नाशता करते थे। दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते, तीसरे पहर दूधिया भंग छानते, जिसमें सेर भर मलाई और आध सेर बादाम मिली रहती। रात को डट कर ब्यालू करते; क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे। इस पर तुर्री यह पैदल पग भर भी न चलते थे। पालकी मिले, तो पूछना ही क्या, जैसे घर का पलंग उड़ा जा रहा हो । कुछ न हो, तो इक्का तो था हो; यद्यपि काशी में ही दो ही चार इक्केवाले ऐसे थे जो उन्हें देख कर कह न दें कि 'इक्का खाली नहीं हैं।' ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पट पड़ कर ऊपरवाले पंहलवान को थका सकता था, चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो वह रेत पर निकला हुआ कछुआ था।

पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवांजे की तरफ देखा 1 भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का संचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले—निकल जाओ यहाँ से...,!

बात मुँह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा । पंडित जी मूर्छित्छत हो कर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप में आ कर देग्वा, जीवन का कोई लक्षण न था। समझ गये, काम तमाम हो गया। लूटने का तो विचार न था; पर जब कोई पूछनेवाला न हो, तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज़ ? जो कुछ हाथ लगा, ले-दे कर चलते बने।
ч

प्रात:काल बूढ़ा भी उधर से निकला, तो सन्नाटा छाया हुआ था-न आदमी, न आदमजाद। छालदारियाँ भी गायब ! चकराया, यह माजरा क्या है। रात

ही भर में अलादीन के महल को तरह सब कुछ गयब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता, जो प्रात:काल मोहनभोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखायी देते थे । जरा और समीप जा कर पंडित लोलाधर की रावटी में झाँका, तो कलेजा सन्न से हो गया ! पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था, जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग। सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया, पंडित जी के साथियों ने उन्हें मार कर अपनी राह लो। सहसा ६ंडित जी के मुँह से कराहने की आवाज निकलो। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गाँच में आ गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जो को अपने घर उठवा ले गया।

मरहम-पट्टी होने लगी। बूढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास् बैठा रहता। उसके घरवाले उनको शुश्रूषा में लगे रहने। गाँववाले भी यथार्शक्ति सहायता करते। इस बेचारे का यहाँ कौन अपना बेठा हुआ है ? अपने हैं तो हम, बेगाने हैं तो हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो यहाँ उसे क्यों अना था ? कई बार पडित जो अपने घर पर बोमार पड़ चुके थे, पर उनके घरवालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तोमारदारी न को थी । सारा घर, और घर ही नहीं, सारा गाँव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि-सेवा उनके धर्म का एक अंग थी। सभ्य-स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं घोंटा था। साँप का मंत्र जाननेवाला देहाती अब भी माज-पूस की अँधेरी मेघाच्छन्न रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए दस-पाँच कोस पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूढ़ा मल-मून्र तक अपने हाथों उठा कर फेंकता, पंडित जी की घुड़कियाँ सुनता, सारे गाँव से दूध माँग कर उन्हें पिलाता। पर उसकी ब्योरियाँ कभी मैली न होतीं । अगर उसके कहीं चले जानें पर घरवाले लापरवाही करते तो आ कर सबको हाँटता।

महीने भर के बाद पंडित जी चलने-फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआा कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है । इन्हीं लोगों का काम था

कि मुभ्षे मौत के मुँह से निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गयो थी ? उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था, और जिनके उद्धार का बोड़ा उठा कर आया था, वे मुझसे कहीं ऊँचे हैं। मैं इस पर्रिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल भेज कर ही अपनी कर्त्तव्य-निश्र पर गर्व करता; समझता मेंने दधीचि और हरिश्चन्द्र का मुख उज्ज्वल कर दिया। उनके रोएँ-रोएँ से इन देव-तुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा।

## ६

तीन महीने गुजर गये।न तो हिदन-सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घरवालों ने। सभा के मुस-पत्र में उनकी मृत्यु पर आँसू बहाये गये, उनके कामों की प्रशंसा की गयो, और उनका रमारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घरवाले भी रो-पोट कर बैठ रहे ।

उधर पंडित जी दूध और वी खा कर चौक-चौबंद्द हो गये। चेहरे पर ख्न की सुर्खी दौड़ गयी, देह भर आयी। देहात के जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्बन से न हुआ था। पहले की तरह तैयार तो वह न हुए; पर फुर्ती और चुस्ती दुगुनी हो गयी। मोटाई का आलस्य अब नाम को भी न था। उनमें एक नये जोवन का संचार हो गया।

जाड़ा शुरू हो गया था। पंडित जी घर लौटने की तैयारियाँ कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ, और गाँव के तीन आदमी बीमार हो गये। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था। घरवाले इन रोगयों का छोड़ कर भाग खड़े हुए। वहाँ का दस्तूर थो कि जिन बीमारियों को वे लोग दैवो का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़ कर चले जाते थे। उन्हें बनाना देवताओं से बेर मोल लेना था, और देवताओं से बैर कर के कहाँ जाते ? जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया, उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कंसे करते ? पंडित जो को भो लोगों ने साथ ले जाना चाहां; कितु पंडित जी न गये। उन्होंने गाँव में रह कर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था; उसे इस दशा में छोड़ कर वह कैसे जाते ? उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दित होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा, तो बोला-महाराज, तुम यहाँ क्यों आ गये ? मेरे लिए

देवताओं का हुक्म आ गया है। अव मैं किसी तरह नहीं रक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो ? मुझ्न पर दया करो, चले जाओ।

लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ। वह बारी-बारी से तीनों रोगियों के पास जाते, और कभी उनकी fिल्टियाँ सेंकते, कभी उन्हें पुराणों की कथाएँ सुनाते । घरों में नाज, बररतन अादि सब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पंडित जो पथ्य बना कर रोणियों को खिलाते। रात को जब रोगी भी सो जाते और सारा गाँव भाँय-भाँय करने लगता, तो पंडिड जी को भयंकर जंतु दिसाई देते । उनके ऊलेजे में घढ़कन होने लगती; लेकिन वहाँ से टलने का नाम न लेते। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि या तो इनं लोगों को बचा हो लूँगा, या इन पर अपने को बलिदान ही कर हूँगा ।

जब तीन दिन सेंक-बाँध करने पर भी रोगियों की हालत न सँभली, तो पंडित जी को बड़ी fिता हुई। शहर वहाँ से बीस मील पर था। रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बीहृड़ और सवारी कोई नहीं। इबर यह भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो। बेचारे बड़े संकट में पड़े। अंत को चौथे दिन, पहर रात रहें, वह अकेले शहर को चल दिये और दस बजते-बजते वहाँ जा पहुँचे। अस्पताल से दवा लेने में बड़ो करिंनाई का सामना करना पड़ा। गँवारों से अस्पतःलवाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे। पंडित जी को मुक्त क्यों देने लगे ? डाकटर के मुंशी ने कहा-रवा तैयार नहीं है।

पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर कहा—सरकार बड़ी दूर से आया हूँ। कई आदमी बीमार पड़े हैं। दवा न मिलेगी, तो सब मर जायँगे।

मुंशी ने बिगड़ कर कहा-क्यों सिर खाये जाते हो ? कह तो दिया, दवा तैयार नहीं है, न तो इतनी जल्दी हो ही सकती है ।

पंडित जी अन्यंत दीनभाव से बोले -सरकार, ब्राह्मण हैं; आपके बाल-बच्चों को भगवान् चिरंजीवी करें, दया कीजिए। आपका अकवाल चमकता रहे ।

रिश्वती कर्मचारी में दया कहाँ ? वे तो रुपे के गुलाम हैं। ज्यों-ज्यों पंडित जी उसकी खुशामद करते थे, वह और भी झल्लाता था। अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रगट की थी। उनके पास इस वक्त एक बेला मी न था; अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिककत होगी,

तो गाँववालों से ही कुष्ठ माँग-जाँच कर लाये होते। बेचारे हत्वुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए ? सहसा डाकटर साहब स्वयं बैगले से निकल आये। पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुण-्वर में बोले-दीनबंधु, मेरे घर के तीन आदमी ताऊन में पड़े हुए हैं। बड़ा गरीब हू, सरकार, कोई दवा मिले।

डाक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना, उनके सामने पड़े हुए आर्त्तनाद करना, उनके लिए कुछ नयी बातें न थीं। अगर इस तरह वह दया करने लगते तो दवा ही भर को होते; यह ठाट-बाट कहाँ से निभता ? मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हों बातें मीठी-मीठी करते थे। वैर हटा कर बोले-रोगी कहाँ है ?

पंडित जी—सरकार, वे तो घर पर हैं। इतनी दूर कैसे लाता ?
डाकटर-रोगी घर, और तुम दवा लेने आया है ? कितने मजे की बात है! रोगी को देले बिना कैसे दवा दे सकता है ?

पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देले रोग की पहचान कैसे हो सकती है; लेकिन तीन-तीन रोणियों को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गाँववाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था; पर वहाँ तो सब-कुछ अपने ही बूते पर करना था, गाँववालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो उनके शनु हो रहे थे । उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से बैर बढ़ा कर हम लोगों पर न-जाने क्या विपत्ति लायेगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता, तो वह उसे कब का मार चुके होते। पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ दिया था।

यह जवाब सुन कर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था; पर कलेजा मजबूत करके बोले-सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता ?

डाक्टर-अस्पताल से दवा नहीं मिल सकता। हम अपने पास से, दाम ले कर दवा दे सकता है।

पंडित-यह दवा कितने की होगी, सरकार ?
डाक्टर साहब ने दवा का दाम ?० रु० बतलाया, और यह भी कहा कि

इस दवा से जितना लाभ होगा, उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता । बोले-वहाँ पुरानी दवाई रखा रहता है। गरीब लोग आता है, दवाई ले जाता है; जिसको जीना होता है, जीता है; जिसे मरना होता है, मरता है; हमसे कुछ मतलंब नहीं । हम तुमको जो दवा देगा, वह सच्चा दवा होगा ।

दस रुपये !—इस समय पंडित जी को दस रुपये दस लाख जान पड़े। इतने रुपये वह एक दिन में भंग-बूटी में उड़ा दिया करते थे; पर इस समय तो धेते-धेले को मुहताज थे। किसी से उधार मिलने की आशा कहाँ । हाँ, सम्भव है, भिक्षा माँगने से कुछ मिल जाय; लेकिन इतनो जल्द दस रुपये किसी भी उपाय से न मिल सकते थे। आध घंटे तक वह इसी उधेड़-बुन में खड़े रहे। भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय न सूस्सता था, और भिक्षा उन्होंने कभी माँगी न थी। वह चंदे जमा कर चुके थे, एक-एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे; पर वह दूसरी बात थी। धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बन कर चंदा लेने में एक गौरव था, चंदा लेकर वह देनेवालों पर एहसान करते थे; पर यहाँ तो भिखारियों को तरह हाथ फैलाना, निड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ेंगी। कोई कहेगा-इतने मोटे-ताजे तो हो, मिहनत अयों नहीं करते, तुम्हें भोख माँगते शर्म भी नहीं आती? कोई कहेगा-पास खोद लाओ, 台 तुम्हें अच्छ्धो मजदूरी दूँगा। किसी को उनके ब्रह्मण होने का विश्वास न आयेगा। अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता, केसरिया रंगवाला दुपट्टा ही मिल जाता, तो वह कोई स्वाँग भर लेते ! ज्योतिषी बन कर वह किसी धनी सेठ को फाँस सकते थे, और इस फन में वह् उस्ताद भी थे; पर यहाँ वह सामान कहाँ-ककपड़े-लत्ते तो सब लुट चुके थे । विर्पत्ति में कदाचित् बुद्धि भो अष्ट हो जाती है । अगर वह मैदान में खड़े हो कर कोई मनोहर ग्याख्यान दे देते, तो शायद उनके -दस-पाँच भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया। वह सजे हुए पंडल में, फूलों से सुसजिज़त मेज के सामने, मंच पर खड़े हो कर अपनी वाणी का चमत्कार दिखला सकते थे। इस दुरवस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा ? लोग समझेंगे, कोई पागल बक रहा है ।

मगर दोपहर ढलो जा रही थी, अधिक सोच-विचार का अवकाश न था ।

यहीं संध्या हो गयीं, तो रात को लौटना असम्भव हो जायगा। फिर रोगियों की न-जाने क्या दशा हो। वह अब इस अनिश्चित दशा में खड़े न रहु सके, चाहे जितना तिरस्कार हो, किजना ही अपमान सहना पड़े, भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था ।

वह बाजार में जा कर एक दूकान के सामने खड़े हो गये; पर कुछ माँगने की हिम्मत न पड़ी !

दूकानदार ने पूछा-क्या लोगे ?
पंडित जी बोले-चावल का क्या भाव है ?
मगर दूसरी दूकान पर पहुँच कर वह ज्यादा सावधान हो गये। सेठ जी गद्दी पर बैंठ हुए थे। पंडित जी आा कर उनके सामने खड़े हो गये और गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुन कर सेठ जी चकित हो गये, पूछ्छा-कहाँ स्थान है ?

पंडित जो -काशी से आ रहा हूँ।
यह कह कर पंडित जी ने सेठ जो को धर्म के दसों लक्षण बतलाये और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या को कि वह मुग्ध हो गये। बोले—महाराज, आज चल कर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए।

कोई़ स्वार्थी आदमी होता, तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वोकार कर लेता; लेकिन पंडित जी को लौटने को पड़ी थी। बोले - नहीं सेठ जी, मुभे अवकाश नहीं है।

सेठ—महाराज, आपको हमारी इतनी खातिरी करनी पड़ेगी ।
पंडित जी जब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए, तो सेठ जी ने उदास हो कर कहा - फिर हम आपकी क्या सेवा करें ? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई । फिर कभी इंधर आना हो, तो अवश्य दर्शन दीजिएगा।

पंडित जो—आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा।
यह कह कर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी । यह आदर-सत्कार इसीलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ-भाव छिपाये हुए हूँ। कोई इच्छा प्रकट की, और इ्नकी आँखें बदलीं। सूंखा जवाब

चाहे न मिले; पर श्रद्धा न रहेगी। वह नोचे उतर गये और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े हो कर सोचने लगे-अब कहाँ जाऊँ ? उधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भाँति भागा चला जाता था। वह अपने ही ऊपर झुँझला रहे थे-जब किसी से माँगूँगा नहीं, तो कोई क्यों देने लगा ? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है ? वे दिन गये, जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। यह आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आ कर तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे। वह धीरे-ध़ीरे आगे बढ़े।

सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा-पंडित जी, जरा ठहरिए।
पंडित जी ठहर गये। फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। यह तो न हुआ कि एक रुपये का नोट ला कर दे देता, मुभे घर ले जा कर 'न जाने क्या करेगा !

मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकाल कर उनके पैरों पर रख दी; तो उनकी आँखों में एहसान के आँसू उछ्छल आये । हैं! अब भी सच्चे धर्मरममा जीव संसार में हैं, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती ? अगर इस वक्त उन्हें सेठ जो के कल्याण के लिए अपनी देह का सेर-आध सेर रक्त भी देना पड़ता, तो भी शौक से दे देते । गद्गद-कंठ से बोले-इसका तो कुछ काम न था, सेठ जो ! मैं भिक्षुक नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ।

सेठ जी श्रद्धा-विनय-पूर्ण शब्दों में बोले-भगवान्, इसे स्वोकार कीजिए। यह दान नहीं, भेंट है । मैं भी आदमी पहचानता हूँ। बहुतेरे साधु-संत, योगीयती देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं; पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में शद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है। आपका संकोच देख कर मैं समझ्न गया कि आपका यह पेशा नहों है । आप विद्वान् हैं, धर्माट्मा हैं; पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वोकार कीजिए और मुभे आशीवर्वद दीजिए।

पंडित जो दवाएँ लेकर घर चले, तो हर्ष, उल्लास और विजय से उनका हृदय उछला पड़ता था। हनुमान जी भौ संजीवन-बूटी ला कर इतने प्रसन्न न हुए

होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था।

दिन बहुत थोड़ा रह गया था। सुर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे । क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी ? वह बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओट में छिप गये ? पंडित जी और भी फुर्ती से पाँव बढ़ाने लगे, मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ लेने की ठानी है।

देखते-देखते अँधेरा छा गया। आकाश में दो-एक तारे दिखायी देने लगे। अभी दस मील की मंजिल बाकी थी। जिस तरह काली घटा को सिर पर मैड़राते देख कर गृहिणी दौड़-दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भाँति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेलें पड़ जाने का भय था, भय था अँधेरे में राह भूल जाने का। दाहने•बायें बस्तियाँ छूटती जाती थीं। पंडित जी को ये गाँव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे हैं ?

सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखायी दिया। न-जाने किधर से आ कर वह उनके सामने पगडंडी पर चलने लगा । पंडित जी चौंक पड़े; पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वह बूढ़े चौधरी का कुता मोती था। वह गाँव छोड़ कर आज इधर इतनी दूर कैसे आ निकला ? क्या वह जानता है ? पंडित जी दवा ले कर आा रहे होंगे, कहीं रास्ता भूल जायँ ? कौन जानता है ? पंडित जी ने एक बार मोती कह कर पुकारा, तो कुत्ते ने दुम हिलायी; पर रुका नहीं। वह इससे अधिक परिचय दे कर समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जो को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ हैं, वहो मेरो रक्षा कर रहे हैं। अब उन्हें कुशल से घर पहुँचने का विश्वास हो गया।

दस बजतेन-बजते पंडित जी घर पहुँच गये ।
रोग घातक न था; पर यश पंडित जो को बदा था। एक सप्ताह के बाद तोनों रोगी चंगे हो गये। पंडित जी की कीनि दूर-दूर तक फैल गयी। उन्होंने यम-दवता से घोर संग्राम करके इन अदृमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी-असम्भव को सन्भव कर दिखाया था। वह

साक्षात् भगवान् थे । उनके दर्शनों के लिए लोग दूर-दूर से आने लगे; कितु पंडित जी को अपनी कीति से इतना अनंद न होता था, जितना रोगियों को चलते-फिरते देख कर।

चौधरी ने कहा-महाराज, तुम साक्षात् भगवान् हो। तुम न आ जाते, तो हम न बचते ।

पंडित जी बोले—मंने कुछ नहीं किया। यह सब ईंश्वर की दया है।
चौधरी-अब हम तुम्हें कमो न जाने देंगे। जा कर अपने बाल-बच्चों को भी ले आाओ ।

पंडित जी—हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़ कर अब नहीं जा सकता ।
5
मुल्लाओं ने मैदान खाली पा कर आस-पास के देह्तातों में खूब जोर बाँध रखा था। गाँव के गाँव मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदू-सभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की लिम्मत न पड़ती थी कि इधर आये। लोग दूर बैंे हुए मुसलमानों पर गोला-बाहुद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाय, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार-बार प्रार्थनापत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छान-बोन की जाय और बार-बार यही जनाब मिलता था कि हत्याकार्यिं का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के समारक के लिए चंदा भो जमा किया जा रहा था।

मगर इस नयी ज्योति ने मुब्लाओं का रंग फीका कर दिया । वहाँ एक ऐेे देवता का अवतार हुआ था, जो मुर्दों को जिला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ यह सिद्धि कहाँ, यह विभूति कहाँ, यह चमरकार कहाँ ? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और असू बत ( भ्रातृ-भाव) की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थीं ? पंइित जी अब वह अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करनेवाले पंडित जी न थे। उन्होंने शूदों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी । अपना घर अंधेरा पा कर ही ये इसलामी दीपक की ओर झुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया, तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी। सनातन-धर्म की विजय हो गयी

गाँव-गाँव में मंदिर बनने लगे और शाम-सबेरे मंदिरों सें शंख और घंटे की घ्वनि सुनायी देने लगी। लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्धि का नाम लेते शर्म आती थी—में भला इन्हें क्या शुद्ध कर्लाँगा, पहले अपने को तो शुद्ध कर लूँं। ऐसी निर्मल एवं पवित्र आट्माअं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता।

यह मंत्र था, जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था और इसी के बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे।

पंडित जी अभी जोवित हैं; पर अब सपरिवार उसी प्रांत में, उन्हीं भोलों के साथ रहते है !

## कामना-तरु

राजजा इंर्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुँवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों ओर से ऐसा दवाया, कि उन्हें अपने प्राण ले कर एक पुराने सेवक की शरण जाना पड़ा, जो एक छोटे-से गाँव का जागीर्टार था। कुँवर स्वभाव ही से शांति-प्रिय, रसिक, हँस-लेल कर समय काटनेवाले युवक थे । रणक्षेत्र की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में अपना चमत्कार दिधाना उन्हें अधिक प्रिय था। रसिकजनों के साथ, किसी वृक्ष के नीचे बेठे हुए, काव्यनचर्वा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था, वह शिकार या राज दरबार में नहीं । इस पर्वत-मालाओं से घिरे हुए गाँव में आ कर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले में वह्ट ऐसे-ऐऐे कई राज्य-ट्याग कर सकते थे। यह पर्वतमालाओं की मनोहर छटा, यह नेत्ररंजक हरियाली, यह जल-प्रवाह की मधुर वीणा, यह पक्षियों की मीठी बोलियाँ, यह मृग-शावकों की छलॉंगें, यह बछड़ों की कुलेलें, यह ग्राम-निवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोच-मय चपलता! ये सभी बातें उनके लिए नयी. थीं, पर इन सबों से बढ़ कर जो वस्तु उनको आर्कषित करती थी, वह जागीरदार की युवती कन्या चंदा थी।

चंदा घर का सारा काम-काज आप ही करती थी। उसको माता की गोद में खलनना नसीब ही न हुआ था। पिता की सेवा ही में रत रहती थो। उसका विवाह इसी साल होनेवाला था, कि इसी बीच में कुँवर जी ने आ कर उसके जोवन में नवोन भाबनाओं और नवोन आशाओं को अंकुरित कर दिया । उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींचे रसा था, वही मानो रूप धारण करके उसके सम्मुख आा गया । कुँवर की आदर्श रमणो भी चंदा हो के रूप में अवतरित हो गयो; लेकिन कुँवर समझते थे-मेरे ऐसे भाग्य कहां ? चंदा भी समझती थी कहाँ यह और कहाँ में !

२

बेपदहर का समय था और जेठ का महोना । खप़रैल का घर भट्ठी की भाँति

त्तने लगा। खस को टट्टियों ओर तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गरमी से इतना बेचेन हुअ: कि वह बाहर निकल आये और सामने के बाग में जा कर एक घने वृक्ष की छाँह में बैठ गये। सहसा उन्होंने देखा—चंदा नदी से जल की गागर लिये चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूर्य । लू से देह झुलसी जाती थी। कदाचित् इस समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की भी नदी तक ज्राने की हिम्मत न पड़ती। चंदा क्यों पानो लेने गयी थी ? घर में पानी भरा हुआ है। फिर इस समय वह क्यों पानी लेने निकली ?

कुँवर दौड़ कर उसके पास पहुँचे और उसके हाथ से गागर छीन ले़ेने की चेष्टा करते हुए बोले—मुभे दे दो और भाग कर छाँह में चली जाओ। इस समय पानी का क्या काम था ?

चंदा ने गागर न छोड़ी। सिर से खिसका हुआ अंचल संभाल कर बोलीतुम इस समय कैसे आ गये ? शायद मारे गरमी के अंदर न रह सके ?

कुँवर-मुभे दे दो, नहीं तो मैं छोन लूंगा।
चंदा ने मुस्करा कर कहा—राजकुमारों को गागर ले कर चलना शोभा नहीं देता ।

कुँवर ने गागर का मुँह पकड़ कर कहा—इस अपराध का बहुत दंड सह चुका हूँ। चंदा, अब तो अपने को राजकुमार कहने में भी लज्जा आती है ।

चंदा—देखो, घूप में खुद हैरान होते हो और मुभ्भे भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो। सच कहती हूँ, पूजा का जल है।

कुँवर-क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जायगा ।
चंदा—अच्छा भाई, नहीं मानते, तो तुम्हीं ले चलो। हाँ, नहां तो।
कुँवर गागर ले कर आगे-आगे चले । चंदा पीछे हो ली। बगीचे में पहुँचे, तो चंदा एक छोटे-से पौधे के पास रुक कर बोली-इसी देवता की पूजा करनो है, गागर रख दो । कुँवर ने आश्चर्य से पूछा—यहाँ कौन देवता है, चंदा ? मुभे तो नहीं नजर आता ।

चंदा ने पौधे को सींचते हुए कहा-यही तो मेरा देवता है ।
पानो पा कर पौधे की मुरझायी हुई पत्तियाँ हरी हो गयीं, मानो उनकी ऊँखें खुल गयी हों ।

कुँवर ने पूछा — यह पौधा क्या तुमने लगाया है, चंदा ?
चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बाँधते हुए कहा-हाँ, उसी दिन तो, जब तुम यहाँ आये। यहाँ पहले मेरी गुंड़यों का घरौौदा था। मैंने गुड़ियों पर छाँह करने के लिए एक अमोल्या लगा दिया था। फिर मुभे इसकी याद नहीं रही। घर के काम-बंधे में भूल गयी। जिस दिन तुम यहाँ आये, मुभे नजाने क्यों इस पौधे की याद आ गयी। मैंने आ कर देखा, तो वह सूख गया था। मैंने तुरंत पानी ला कर इसे सींचा, तो कुछ-कुछ ताजा होने लगा। तब से इसे सींचती हूं। देखो, कितना हरा-भरा हो गया है !

यह कहते-कहते उसने सिर उठा कर कुँवर को ओर ताकते हुए कहा-और सब काम भूल जाऊँ; पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम्हों इसके प्राण-दाता हो। तुम्हीं ने आ कर इसे जिला दिया, नहीं तो बेचारा सूख गया होता। यह तुम्हारे शुभागमन का स्मृति-चिन्ह है। जरा इसे देखो। मालूम होता है, हैस रहा है। मुभे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह मुझसे बोलता है। सच कहती हूँ, कभी यह रोता है, कभी हैंसता है, कभी रूठता है; आज तुमहारा लाया हुआ पानी पा कर यह फूला नहीं समाता। एक-एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है।

कुँवर को ऐसा जान पड़ा, मानो वह पौधा कोई नन्हा-सा क्रोड़ाशोल बालक है। जैसे चुम्बन से प्रसन्न हो कर बालक गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला देता है; उसी भाँति यह पौधा भो हाथ फैलाये जान पड़ा। उसके एक-एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा था।

चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे। कुँवर एक फावड़ा उठा लाये और पौधे का एक थाल बना कर चारों ओर ऊँची मेड़ उठा दी । फिर खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी को गोड़ दिया। पौधा और भी लहलहा उठा।

चंदा बोली-कुछ सुनते हो, क्या कह रहा है ?
कुँवर ने मुस्करा कर कहा-हाँ, कहता है -अम्माँ की गोद में बहठूँगा।
चंदा—नहीं, कह रहा है, इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना ।
३
मगर कुँवर को अभी राज-पुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं

को न-जाने कैसे उनकी टोह मिल गयी। इधर तो हितfितकों के अग्रह से विवश हो कर बुढ़ा कुवेरींसह चंदा और कुँवर के विवाह की तेयारियाँ कर रहा था, उधर शतुुओं का एक दल सिर पर आा पहुँचा। कुँवर ने उस पौषे के आप-पास फूल-पत्ते लगा कर एक फुलवाड़ो-सी बना दी थी। पौषे को सींचना अब उनका काम था। प्रात:काल बह कंचे पर कांनर रखे नदो से पानी ला रहे थे, कि दस-बाग्ह आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। कुवेरांसह तलवार ले कर दौड़ा; लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेला अस्तहीन कुँवर क्या करता ? कंधे पर काँवर रखे हुए बोला-अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो, भाई ? मैने तो सब-कुछ छोड़ दिया।

सरदार बोला—हमें आपको पकड़ ले जाने का हुकम है ।
‘तुम्हारा स्वामी मुभे इस दशा में भी नहीं देख सकता ? सैर, अगर धर्म, समझो तो कुवेरांसह की तलवार मुभे दे दो। अपनो स्वाधीनता के लिए लड़ कर प्राण ढूँ।'

इसका उत्तर यह्ही मिला कि सिपाहियों ने कुँवर को पकड़ कर मुश्कें कस दीं और उन्हें एक घोड़े पर बिठाकर घोड़े को भगा दिया। काँवर वहीं पड़ो रह गयो।

उसी समय चंदा घर से निकली। देखा-काँवर पड़ो हुई है और कुँवर को लोग घोड़े पर बिठाये जा रहे हैं। चोट खाये हुए पक्षी की भाँति बह कई कदम दौड़ो, फिर गिर पड़ो । उसको आँसों में अंधेरा छ्वा गपा।

सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ो। वह घबरा कर उठी और लाश के पास जा पहुँची ! कुवेर अभी मरा न था। प्राण आँसों में अटके हुए थे ।

चंदा को देखते ही क्षीण ख्वर में बोला-बेटो...कुँवर! इसके आगे बह कुछ न कह सका। प्रण्ण निकल गयें; पर इस शब₹—'कुँचर’—ने उसका आशय प्रकट कर दिया।

> ૪

बीस वर्ष बीत गये ! कुँवर कैद से न छ्टूट सके ।
यह् एक पहाड़ी किला था। जहाँ तक निगाह जाती, पहुड़ियाँ हो नजर आतीं। किले में उन्हें कोई कष्ट न था । नौकर-चाकर, भोजन-वस्त, सैर-शिकार,

किसी बात की कमी न थी। पर, उस वियोगाग्नि को कौन शांत करता, जो नित्य कुँवर के हृद्य में जला करती थी। जोवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थीं, तो यही कि एक बार उस्स प्रेमतीर्थ की यात्रा कर लें, जहाँ उन्हें वह सब कुछ्घ मिला, जो मनुष्य को मिल सकता है। हाँ, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि उस पवित्र स्मृतियों से रंजित भूंमि के दर्शन करके जोवन का उसी नदो के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वहो वृक्षों का कुंज, वही चंदा का छोटा-सा सुंदर घर उसकी आँलों में फिरा करता; और वह पौथा जिसे उन दोनों ने मिल कर सींचा था, उसमें तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन भी आयेगा, जब वह उस पौधे को हरी-हरी पत्तियों से लदा हुआा देखेगा ? कौत जाने, वह अब है भी या सूख गया ? कौन अब उसको सींचता होगा ? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठो होगी ? ऐसा संभव भी तो नहीं। उसे अब मेंरी सुध भी न होगी । हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो, तो पौधे को देख कर उसे मेरी याद आ जाती हो। मुक्त-जैसे अभागे के लिए.इससे अधिक वह और कर ही क्या सकती है ? उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह अपना जोवन दे सकता था; पर यह अभिलाषा न पूरी होती थी।

आह् ! एक युग बीत गया, शोक और नैराश्य ने उठती जवारी को कुचल दिया। न आँसों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था, एक टु:खदायी स्वप्न था। उस सचन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था। बस, जीवन का आवार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्त, जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था। फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जायगा, उसे कोई इन्छा न रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिताएँ, इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थीं।

उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न थी। उन्हें उस पर दया आतो थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मोठी नींद सोते थे। कुँवर भाग जा सकता है, इसकी कोई सम्भावना, कोई शंका न थी। यहाँ तक कि एक दिन यह सिपाही भी निश्शंक हो कर बंदूक लिए लेट रहा। निद्रा किसी हिंसक पशु की भाँति ताक लगाये बैठी थी। लेटते

ही टूट पड़ो। कुँनर ने सिपाहो को नाक की आवाज सुनो। उनका हृदय बड़े वेग से उछ्छलने लगा। यह अवसर आज कितने दिनों के बाद मिला था। वह उठे; मगर पाँव थर-थर काँप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका। कहीं इसकी नींद खुल गयी तो ? हिंसा उनको सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में उसकी तलवार पड़ी थी; पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुँवर ने सिवाही को जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। रहा-सहा संशय भी उसके दिल से निकल गया। दूसरो बार जो सोया, तो खर्रांे लेने लगा।

प्रात:काल जब उसकी निद्रा टूटो, तो उसने लपक कर कुँवर के कमरे में स्लांका 1

कुँचर का पता न था ।
कुँवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार, कल्पना की द्रुतगति से, भागा जा रहा था-उस स्थान को, जहाँ उसने सुख्व-₹वप्न देखा था।

किले में चारों ओर तलाश हुई, नायक ने सवार दौड़ाये; पर कहीं पता न चला।
$y$
पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन, उस पर अज्ञातवास की केद, मृत्यु के दूत पीचे लगे हुए, जिनसे बचना मुश्किल। कुँवर को कामना-तीर्थ में महीनों लग गये। जब यात्रा पूरी हुई, तो कुँवर में एक कामना के सिवा और कुछ शेष न था । दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुँचे, तो संष्या हो गयी थी। वहाँ बस्ती का नाम भी न था। दो-चार टूटे-फूटे झ्षोपड़े उस बस्ती के चिन्न-स्वसूप शेष रह गये थे। वह झोपड़ा, जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भाँित भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनो करण-कथा सुना रही थी। कुँवर उसे देखते हो ‘चंदा-चंदा !' पुकारते हुए दोड़े, उन्होंने उस रज को माथे पर मला, माना किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमट कर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा! वह रोने ही के लिए

इतनो दूर से आये थे ! रोने को अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थो। पर इस रदन में कितना स्वर्गीय अनंद था! क्या समसत संसार का सुख इन आँसुओं की तुलना कर सकता था ?

तब वह झोपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरंर-हरे नवीन पल्लवों को गोद में लिये मानो उनका स्वागत करने खड़ा था। यह वह पौषा है, जिसे आज से बोस वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुँवर उन्मत्त की भाँति दौड़े और जा कर उस वृक्ष से लिपट गये, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती लगाये हुए हो। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है। कुँवर का हृद्य ऐसा हो उठा, माने इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा। जिसमें उसे हवा का झोंका भी न लगे। उसके एक-एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई थी। पक्षियों का इतना रम्य संगोत क्या कभी उन्होंने सुना था ? उनके हाथों में दम न था, सारी देह भूख-व्यास और थकान से शिशिल हो रही थी। पर, वह उस वृक्ष पर चढ़ गया, इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ता। सजसे ऊँची फुनगी पर बैठ कर उन्होंने चारों ओोर गर्व-पूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत-श्रेणयों पर चंदा बैठो गा रहो थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामयी नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत-पोत प्रकाश की रेसाओं पर चंदा ही बैठी हैस रही थी। कुँवर के मन में अया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआा जीवन के दिन पूरे करता ।

जब अँधेरा हो गया, तो कुँवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ीसी भूमि झाड़ कर पतियों की शर्या बनायी और लेटे। यही उनके जीवन का स्वर्ण-ख्वप्न था, आह! यही वैराग्य ! अब वह इस वृक्ष की शरण छ्छोड़ कर कहीं न जायँंगे, दिल्ली के तह्त के लिए भी वह इस आश्रम को न छोड़ेंगे।

उसी स्नित्ध, अमल चाँदनी में सहसा एक पक्षी आ कर उस वृक्ष पर बैठा और दर्दे में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा, मानो वह वृक्ष सिर

धुन रहा है ! वह नीरव रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल उठी। कुँवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा, मानो वह फट जायगा। ₹्वर में करुणा और वियोग के तीर-से भरे हुए थे। आह पक्षी! तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछ्छुड़ गया है। नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रुदन कहाँ से आता ! कुँवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे, एक-एक स्वर तीर को भाँति दिल को छेदे डालता था। वह बैंठे न रह सके। उठ कर एक आत्म-विस्मृति को दशा में दौड़ें हुए झोपड़े में गये; वहाँ से फिर वृक्ष के नीचे आये। उस पक्षी को कसे पायें ? कहीं दिखायी नहीं देता।

पक्षो का गाना बंद हुआ, तो कुँवर को नींद आा गयी। उन्हें ख्वप्न में ऐस जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुँवर ने ध्यान से देखा, तो वहा पक्षी न था, चंदा थी; हाँ, प्रत्यक्ष चंदा थी ।

कुँवर ने पूछा—चंदा, यह पक्षी यहाँ कहाँ ?
चंदा ने कहा—मैं ही तो वह पक्षी हूँ ।
कुवर तुम पक्षी हो! क्या तुम्हीं गा रही थीं ?
चंदा-हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते-रोते एक युग बीत गया।

कुँवर-तुम्हारा घोंसला कहाँ है ?
चंदा—उसी झोपड़े में, जहाँ तुम्हारी खाट थी । उसी खाट के बान से मैंने अपना घोंसला बनाया है।

कुँवर-और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है ?
चंदा—मैं अकेली हूँ। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुव्व है, वह जोड़े में नहों; मैं इसी तरह अकेली रहूँगी और अकेली मरूँगी ।

कुँवर-मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता ?
चंदा चली गयी। कुँवर की नींद खुल गयी। उषा की लालिमा आकाश पर छायी हुई थी और वह चिड़िया कुँवर को शर्या के समोप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करणा न थी, विलाप न था; उसमें

आनंद था, चापल्य था, सारल्य था; वह वियोम का करुण-क्रन्दन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था।

कुँवर सोचने लगे-इस स्वप्न का क्या रहस्य है ?
कुँवर ने शय्या से उठते ही एक झाड़ू बनायी और झोपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठायेंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृति वास करती है । झोपड़े के एक कोने में वह काँवर रखी हुई थी, जिस पर पानी ला-ला कर वह इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने काँवर उठा ली और पानी लाने चले। दो दिन से कुछ भोजन न किया था। रात को भूख लगी हुई थी; पर इस समय भोजन की बिलकुल इच्छा न थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी ला-ला कर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे और दौड़े आते थे । इतनी शक्ति उनमें कमी न थी।

एक हो दिन में इतनी दोवार उठ गयी, जितनी चार'मजदूर भी न उठा सकते थे। और कितनी सीधी, चिकनी दोवार थी कि कारीगर भी देख कर लजिजत हो जाता ! प्रेम को शक्ति अपार है !

संघ्या हो गयी। चिड़ियों ने बूसेश्र लिया। वृक्षों ने भी आँखें बंद कीं; मगर कुँवर को आराम कहाँ ? तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना ! क्या तू इस बेचारे के प्राण ही ले कर छोड़ेगी ?

वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनायो दिया। कुँवर के हाथ से घड़ा छूट घड़ा। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेट कर वह वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गये। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति ! मानव-संगीत इसके सामने बेसुरा अलाप था। उसमें यह जागृति, यह अमृत, यह जीवन कहाँ ? संगोत के आनंद में विस्मृति है; पर वह विस्मृति कितनी समृतिमय होती है, अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और कहाँ है ? कुँवर के ह्दय-नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदो से जल ला-ला कर सींचती थी। हाय, क्या वे दिन फिर आ सकते है !

सहसा एक बटंही आ कर खड़ा हो गया और कुँवर को देख कर वह प्रश्न करने लगा, जो साधारणतः दो अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं - कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जाओगे ? पहले वह भी इसी गाँव में रहता था; पर जब गाँव उजड़ गया, तो समीप के एक दूसरे गाँव में जा बसा था। अब भी उसके खेत यहाँ थे। रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वह यहीं आ कर सोता था।

कुँवर ने पूछा—तुम्हें मालूम है, इस गाँव में एक कुवेरींसह ठाकुर रहते थे ?
किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा——ाँँहाँ, भाई, जानता क्यों नहीं ! बेचारे यहीं तो मारे गये । तुमसे भी क्या जान-पहचान थी ?

कुँवर—हाँ, उन दिनों कभी-कभी आया करता था । मैं भी राजा की सेवा में नौकर था। उनके घर में और कोई न था ?

किसान-अरे भाई, कुछ न पूछों; बड़ी करण-कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी। केवल लड़की बच रही थी। आह ! कैसी सुशोला, कैसी सुघड़ वह लड़की थी! उसे देख कर आँखों में ज्योति आ जाती थी। बिलकुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुवेरसिंह जीता था, तभी कुँवर राजनाथ यहाँ भाग कर आये थे और उसके यहाँ रहे थे, उस लड़की की कुँवर से कहीं बातचीत हो गयी। जब कुँवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया, तो चंदा घर में अकेली रह गयी। गाँववालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाय। उसके लिए वरों का तोड़ा न था भाई ! ऐसा कौन था, जो उसे पा कर अपने को धन्य न मानता; पर वह किसी से विवाह करने पर राजी न हुई। यह् पेड़, जो तुम देख रहे हो, तब छोटा-सा पौधा था। इसके आस-पास फूलों की कई और क्यारियभी थीं। इन्हीं को गोड़ने, निराने, सींचने में उसका दिन कटता था। बस, यही कहती थी कि हमारे कुँवर साहब आते होंगे ।

कुँवर की आँखों से आँसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम ले कर कहा—दिन-दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास न आयेगा भाई, उसने दस साल इसी तरह काट दिये । इतनी दुर्बल हो गयी थी कि पहचानी न जाती थी; पर अब भी उसे कुँवर साहृ के आने को आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा, भाई !

कुँवर न-जाने मरे कि जिये, कभी उन्हें इस विरहिणी को याद भी आती है कि नहीं; पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा चाहिए।

कुँवर को ऐसा जान पड़ा, मानो हृदय फटा जा रहा है। वह कलेजा थाम कर बैठ गये।

मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी और दो-चार दम लगा कर बोला—उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गाँव पहले ही उजाड़ था। अब तो और भी सुनसान हो गया। दो-चार आदमी यहाँ आ बैठते थे। अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीने के बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनायो दी। तब से बराबर इसे यहाँ बोलते सुनता हूँ ! रात को सभी चिड़ियाँ सो जाती हैं; पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी नहीं दिखायो दिया। बस, फुट्टैल है 1 दिन भर उसी झोपड़े में पड़ो रहती है । रात को इस पेड़ पर आ कर बैठती है; मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुन कर रोना आता हैं। ऐसा जान पड़ता है, मानो कोई कलेजे को मसोस रहा है। मैं तो कभी-कभी पड़े-पड़े रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते है कि यह वही चंदा है। अब भी कुँवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुभे भी ऐसा ही जान पड़ता है। आज न जाने क्यों मगन है ?

किसान तम्बाकू पी कर सो गया। कुँवर कुछ देर तक खोये हुए से खड़े रहे। फिर धीरे से बोले—चंदा, क्या सचमुच तुम्हीं हो, मेरे पास क्यों नहीं आती ?

एक क्षण में चिड़िया आ कर उनके हाथ पर बैठ गयी । चंद्रमा के प्रकाश में कुँवर ने चिड़िया को देखा । ऐसा जान पड़ा, मानो उसकी आँखें खुल गयी हों, मानो आँखों के सामने से कोई आवरण हट गया हो । पक्षो के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी ।

दूसरे दिन किसान सो कर उठा तो कुँवर को लाश पड़ी हुई थी ।
कुँवर अब नहीं हैं; fंकतु उनके झोपड़े को दीवारें बन गयी हैं, ऊपर फूस का नया छट्पर पड़ गया है, और झोपड़े के ह्हार पर फूलों की कई क्यारियाँ लगो हुई हैं । गाँव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे ?

## मानसरोवर

उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ-साथ दाने-चारे की खोज में जाते हैं, साथ-साथ आते हैं, रात को दोनों उसी वृक्ष को डाल पर बैंठ दिखाई देते हैं। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनायी देता है। बन के जीव-जंतु वह स्वर्गीय गान सुन कर मुग्ध हो जाते हैं।

यह पक्षियों का जोड़ा कुँवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है।

एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फँसाना चाहा; पर गाँव ने उसे मार कर भगा दिया।

## सती

दोशताद्दियों से अधिक बीत गये हैं; पर चिंतादेवो का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्रों स्त्री-पुरूष fंचतादेवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सोहाने गोतों से गूँज उठता है, टीले और टोकरे रमणियों के रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित़ हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊँचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहरातो हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखायी देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ दो आदमी समा सकते हैं। भौतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी-सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का ज़ीना है। भीड़-भाड़ में धक्का खा कर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए ज़ीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है । यहीं निंचतादेवी सती हुई थीं; पर लोकरीति के अनुसार वह अपने मृत-पति के साथ चिता पर नहीं बैठो थीं। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था; पर वह उसकी ओर आँख उठा कर भी न देखती थीं। वह पति-शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुईं। उस चिता पर पति का शऱीर न था, उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी।

## २

यमुना-तट पर कालपी एक छोटा-सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वोर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुकी थी । उसके पालन-पोषण का भार पिता पर पड़ा। वह संग्राम का समय था, योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुरसत न मिलती थी, वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते ओर ज़ीन हो पर झपकियाँ ले लेते थे। चिंचता का बाल्यकाल पिता के साथ समरर्मूमि में कटा। बाप उसे किसी खोह में या वृक्ष की आड़ में छिपा कर मैदान में चला जाता 1 fिता निश्शंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे, उसकी गुड़ियाँ ओढ़नी न ओढ़ती थीं । वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण-क्षेत्र में खड़ा करती थी।

कभी-कभी उसका पिता संध्या समय भो न लौटता; पर चिता को भय छु तक न गया था। निर्जन स्थान में भूसी-प्यासी रात-रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवके और सियार की कहानियाँ कभी न सुनी थीं। बीरों के आल्मोत्सर्ग की कहानियाँ, और वह भी योदाओं के मुँह से सुन-सुन कर वह आदर्शवादिनी बन गयी थी।

एक बार तीन दिन तक चिता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खोह में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी, जिसे शत्रु किसी भाँति जान न सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या-समय उसके पिता के कई साथियों ने आा कर उसके सामने रोना शुरू किया । चिता ने विस्मित हो कर पूछा-दादा जी कहाँ हैं ? तुम लोग क्यों रोते हो ?

किसी ने इसका उत्तर न दिया। वे जोर से धाड़ें मार-मार कर रोने लगे। निता समझ गयी कि उसके पिता ने वीर-गति पायो । उस तेरह वर्ष की बालिका की आँखों से आँसू की एक बूँद भी न गिरी, मुब जरा भी मालिन न हुआ, एक आह भी न निकली। हँस कर बोली—अगर उन्होंने बोर-गति पायी, तो तुम लाग रोते क्यों हो ? योद्धाओं के लिए इससे बढ़ कर और कौन मृत्यु हो सकती है ? इससे बढ़ कर उनकी वीरता का और क्या पुररकार मिल सकता है ? यह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है।

एक सिपाही ने fितित स्वर में कहा—हमें तुन्हारी fिता है। तुम अब कहाँ रहोगी।
fिता ने गम्भीरता से कहा-इसकी तुम कुछ चिता न करो, दादा ! में अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया, वही में भी करँगी। अपनी मातृ-्भूमि को शन्रुओं के पंज से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिये। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जा कर अपने अदममिों को सँभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा, तो आप लोग मुभे किसी से पीछे न पायेंगे, लेकिन यदि मुभे पीछ हटते देखना, तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए अव विलम्ब न कीजिए।

सिपाहियों को चिता के चे बोर-वचन सुन कर कुछ्ध भी आश्चर्य नहीं हुआ । हाँ, उन्हें यह संदेह् अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृ? रह सकेगी?

3
पाँच वर्ष बीत गये । समस्त प्रांत में fिंता देवी की धाक बैठ गयी । शत्रुओं के कदम उसड़ गये। वह् विजय की सजीव मूरि थी, उसे तीरों और गोलियों के सामने निश्शंक खड़े देख्न कर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे केसे कदम पीछे हटाते ? कोमलांगो युवती आगे बढ़े, तो कौन पुख़ पीछे हटेगा! सुंदरियों के सम्मुख यं द्वाओं को वोरता अजेय हो जाती है। रमणी के बचन-बाण योद्वाओं के लिये लात्म-समर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुत्व प्रवाहित कर देती है। चिता की छवि-कोfि ने मनचले सूरमाओं को चारों ओर से खींच-खींच कर उसकी सेना को सजा दिया-जजान पर सेलनेवाले भौरे चारों ओर से अ-भा कर इस फूल पर मैंडराने लगे।

इन्हीं योद्धाओं में रत्नसंसह नाम का युवक राजपूत भी था ।
यों तो fिता के सैंनिकों में सभी तलवार के धनी थे; बात पर जान देनेवाले, उसके इशारे पर आग में कूदने दाले, उसकी आाज़ा पा कर एक बार आकाश के तारें तोड़ लाने को भी चल पड़ते; fिंतु रत्नसिंह सबसे बढ़ा हुआ था। fिता भी हृदय में उससे देम करती थी। रत्नासिह अन्य बीरों की भाँति अक्लड़, मुंहफट या घमंडो न था। और लोग अपनी-अपनी की़ित को खूब बढ़ा-बढ़ां कर बयान करते, आत्म-पर्ंसा करते हुए उनकी जबान न रूकती थी। वे जो कुछ करते, चिंता को दिसाने के लिए। उनका घ्येय अपना कर्तं्य न था, चिता थी। रत्नfंसह जो कुछ करता, शांत भाव से । अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आये, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता, संकोच की सीमा से भिड़ गयी थी। औरों के प्रेम में विलास था; पर रत्नसंसह के प्रेम में त्याग और तप। और लोग मीठी नींद सोते थे; पर रत्नलिंह तारे गिन-गिन कर रात काटता था और सब अपने दिल में

समझ्झते थे कि विंता मेरी होगी-केवल रत्नलिसह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था, न राग। औरों को fिता के सामने चहकते देख कर उसे उनकी वाक्प्टुता पर आशचर्य होता, प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता था। कभी-कभी वह अपने बोदेपन पर झुँसल़ा उठता-क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा, जो रमणियों के चित्त को मोहित करते है ? उसे कौन पूछ्छेगा ? उसकी मनोग्यथा को कौन जानता है ? पर वह मन में ज़ुँझल़ा कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य हो न थी।

आधी से अधिक रात बोत चुकी थी। चिता अपने सेमे में विभ्राम कर रही थी। सैनिकगण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा-पो कर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिता उसके आने की खबर पा कर भागाभाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शतुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी; किंतु यह उसका अम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहाँ नित्य पहुँचती रहती थीं। उन्होंने चित्रा से निश्चित्त होने के लिए एक बड्यंत्र रचा रखा था—उसकी गुत्त हत्वा करने के लिए तीन साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिंस्न पशुओं की भाँति दबे पाँव जंगल को पार करके आये और वृक्षों की अड़ में खड़े हो कर सोचने लगे कि चिता का खेमा कौन-सा है। सारी सेना बे-बबर सो रही थी, इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश-मात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आढ़ से निकले, और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमें की ओर चले ।

सारी सेना बे-बबर सोती थी, पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गये हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था। यह रत्र्नांसह था। आज उसने यह कोई नयो बात न की थी । पड़ंवों में उसकी रातें इसी भाँति मिंता के खेमे के पीछे बेंठ.बेंे कटती थीं। घातकों की आहट पा कर उसने तलवार निकाल ली, और चौंक कर उठ बड़ा हुआ। देखा-तीन आदमी स्ञुके हुए चहे आ रहे है। अब क्या करे ? अगर शोर मचाता है, तो सेना में खलबली पड़ जाय, और अँधरे में लोग एक दूसरे पर

वार करके आपस ही में कट मरें। इहर अकेले तीन जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय। अधिक सोचने का मौकान था। उसमें योद्धाओं की अविलम्ब निश्चय कर लेने की शक्ति थी ; तुरंत तलवार खींच ली, और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवरें छापछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों भाहत हो कर गिर पड़े, इधर यह भी जस्मों से चूर हो कर अचेत हो गया।

प्रातःकाल चिता डठो, तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक् से हो गया। समीप जा कर देबा—तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे; पर रत्न्नसंसह की साँस चल रह्ती थी। सारी घटना समझ में आ गयी। नारीत्व ने वोरत्व पर विजय पायी। जिन आँखोों से विता की मृन्यु पर आँसू की एक बूँद भी न गिरो थी, उन्हीं आँखों से आँसुओं की झड़ो लग गयी। उसने रत्नसंसहह का सिर अपनी जाँच पर रख लिया, और हृद्यांगण में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दो।

महीने भर न रर्नांसह को आँखें खुलीं, और न चिता की आँखें बंद हुईं। १िंतां उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवा थी, न शतुओं के बढ़ते चले आने की फिक्र। रत्नसिसह पर वह अंपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुकी थी। पूरा महोना बीत जाने के बाद रत्नांसंह की आँखें खुलीं। देबा-चारपाई पर पड़ा हुआ है, और चिंता सामने पंखा लिये खड़ी है। क्षोण स्वर में बोला-fिंता, पंखा मुभे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है।

चिता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड, अपार सुस्ब का अनुभव कर रहा था। एक महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देख कर आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह-मधुर स्वर में कहा-प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है, तो सुख क्या है, में नहीं जानती। '‘्राणनाथ'—इस सम्बोधन में विलक्षण मंत्र की-सी शक्ति थी। रत्नर्निंह की आँखं चमक उठीं। जीर्ण मुद्रा प्रदोप्त हो गयी, नसों में एक नये

जीवन का संचार हो उठा, और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था ! उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करणा थो ! रत्नलिसंह के अंग-अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा, मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़ कर आकाश पर पहुँच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृधि हुई, मानो उसकी सारी अभिलाषाएँ पूरी हो गयी हैं, और वह अब किसी से कुछ नहीं चाहता ; शायद शिव को सामने खड़े देख कर भी वह मुँह फेर लेमा, कोई वरदान न माँगेगा। उसे अब किसो ऋद्धि की, किसी पदार्थ की इन्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था, मानो उससे अधिक सुस्सी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरू संसार में और कोई न होगा।
fिता अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पायी थी कि उसी प्रसंग में बोली—छँ, आवको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी !

रत्नfंसं ने उठने की चेष्टा करके कहा-विना तप के सिद्धि नहीं मिलती।
fिता ने रर्न्नसंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा-एस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं को थी। भूठ क्यों बोलते हो ? तुम केवल एक अबला को रक्षा कर रहे थे। यदि मेरो जगह कोई दूसरी स्त्रो होती, तो भी तुम इतने ही प्राणप्रण से उसको रक्षा करते। मुभ्भे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मेंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था; हेकिन तुन्हारे आत्मोट्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है; मेरा हृदय उसी पुरुष्षसंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है, जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास-विलास, गुंडों के रूप-रंग और फेकैतों के दाव-घः्न का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी "मूल्य नहीं। उनकी नट-विद्या को में केवल तमाशे की तरह देखती हूँ। तुक्हारे ही हैदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया, और तुम्हारी दासी हो गयी-आज से नहों, बहुत दिनों से।
${ }_{2}$
प्रणय की पहलो रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केबल दानों प्रेमियों के हृदयों में अभिलाषाएँ लहरा रही थीं। चारों ओर अनुरागमयी चाँदनी छ्छिटकी हुई थी, और उसकी हास्यमयो छटा में वर-वधू प्रेमालाप कर रहे थे।

सहसा खबर आयो कि शतुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। निंता चौंक पड़ो; रत्नलंस्ह खड़ा हो गया, और खूँटो से लटकती हुई तलवार उतार ली।
fिता ने उसकी ओर कातर-स्नेह की दृष्टि से देख कर कहा—कुछ्ध आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है ?

रत्नसंस्टह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा—मुभे भय है कि अबकी वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
fिता-तो में भी चलूँगी।
'नहीं, मुभे आशा है, वे लोग ठहर न सकेंगे। में एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूँगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय-रात्रिविजय-रात्रि हो !'
‘न-जाने क्यों मन कातर हो रहा है। जाने देने को जो नहीं चाहता !’
रर्नसंस्ह ने इस सरल, अनुरकत आग्रह से विह्वल हो कर fंचता को गले लगा लिया और बोल-ममं सबेरे तक लौट अऊँगा, प्रिये !
fिंता पति के गले में हाथ डाल कर आँसों में आँसू भरे हुए बोलीमुभे भय है, तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अवंसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारो आदत है कि शनु देखते ही आकुल हो जाते हो, और जान पर खेल कर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देख कर काम करना । जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो, उसी तरह मुँह दिखाओ।

चिता का हृद्य कातर हो रहा था। वहाँ पहले केवल विजय-लालसा का आधिपत्य था, अब भोग-लालसा की प्रधानता थी। बही बीर बाला, जो मिंहनो की तरह गरज कर शव्रुओं के कलेजे को कँपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्नांसह घोड़े पर सवार हुआा, तो आप उसकी कुशल-कामना से मन ही मन देवी की मनौतियाँ कर रही थी । जब तक वह वृक्षों की ओट में किप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही, फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गयी, और घंटों उसी तरफ ताकती रही । वहाँ शून्य था, पहाड़ियों ने कभी का रत्नलंसह को अपनी ओट में छिपा लिया था; पर fिंता को ऐसे जान पड़ा था

कि वह सामने चले जा रहे हैं। जब ऊषा की लोहित छवि वृष्षों की आड़ से झाँकने लगी, तो उसकी मोह विस्मृति टूट गयो। मालूम हुआा, चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरो, और शय्या पर मुंह ढाँप कर रोने लगी।

## ६

रत्नसंस्ट के साथ मुश्शिकल से सी आदमी थे; fिंतु सभी मँजे हुए, अवसर और संख्या को तुच्छ समझनेवाले, अपनी जान के दुश्मन ! वीरोल्लास से भरे हुए एक वोर-रस-पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाये चले जाते थे'बाँकी तेरी पाग सिपाही, इसकी रखना लाज।
तेग-तबर कुछ काम न आये, बह़र-ढाल व्यर्थ हो जावे ।
रखियो मन में लाग, सिपाही बाँको तेरो पाग।
इसकी रखना लाज !'
पहाड़ियाँ इन वीर-स्वरों से ग्रूँज रही थीं। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहाँ तक कि रात बीत गयी, सूर्य ने अपनी लाल आँखें खोल दों और इन वीरों पर अपनी स्वर्णच्छ्टा को वर्षा करने लगा।

वहीं रव्तमय प्रकाश में शनुनों की सेना एक पहाड़ी पर ஏड़ाव डाले हुए नजर आयो।

रत्नसंसंद्ह सिर श्रुकाये, वियोग-व्यधित ह्दृय को दबाये, मंद गति से पीछेपीछे चला आता था। कदम आगे बढ़ता था; पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहलो बार दुर्चित्राओं ने उसे आश्शंकित कर रखा था। कौन जानता है, लड़ाई का अंत क्या होगा ! जिस स्वर्ग-मुख को छोड़ कर वह आया था, उसकी स्मृतियाँ रह-रह कर उसके हृद्य को मसोस रही थीं; निता की सजल आँसें याद आती थों, और जो चाहता था, घोड़े को रास पीछ्छे मोड़ दें। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था, सहसा एक सरदार ने समीप आ कर कहाभैया, वह देलो, ऊँची पहाड़ो पर शत्वु डेरे डाले पड़ा है। तुम्हारी अब क्या राय है ? हमारी तो यह इन्बा है कि तुरंत उन पर धावा कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी संभल जायँंगे, और तब मामला नाजुक हो जायगा। एक हजार से कम न होंगे।

रत्नसिंह ने चितित नेत्रों से शतुनदल की ओर देख कर कहा-हाँ, मालूम तो होता है।

सिपाही—तो धावा कर दिया जाय न ?
रत्न०—जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, यह सोच लो।
सिपाही—इसकी परवाह नहीं। हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं।
रत्न०-यह सच हैं; पर भाग में कूदना ठीक नहीं ।
सिपाही-भैया, तुम कहते क्या हो ? सिपाही का तो जोवन हो आग में कूदने के लिए है । तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवट देखना।

रत्न०-अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं । जरा विश्राम कर लेता अच्छा है।
सिपाहो-नहीं भैया, उन सबों को हमारी आहट मिल गयी, तो गजब हो जायगा।

रत्न०-तो फिर धावा ही कर दो ।
एक क्षण में योद्वाओं ने घोड़ों को बागें उठा दीं, और अरत्र सँभाले हुए शग्रुसेना पर लपके; किंतु पहाड़ी पर पहुँचते हो इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था, वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियाँ भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा, तो समझ़ गये कि भूल हुई; लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा हो क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्नसिंह-जैसे कुशल योद्वा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण-कौशल से विजयलाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिसाएगा ? सारी आँलें रर्लनिंह् को खोज रही थीं; पर उसका वहाँ कहीं पता न था। कहाँ चला गया ? यह कोई न जानता था।

पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़ कर वह कहीं नहीं जा सकता-सम्भव नहीं। अवश्य ही वह यहीं हैं, और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है ।

एक क्षण में शत्व इनके सामने आ पहुँचे। इतनी बहुसंस्यक सेना के सामने ये मुट्टो भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रत्नसंसंह की पुकार होने लगी-भैया, तुम कहाँ हो ? हमें क्या हुदम देते हो ? देखते हो, वे लोग सामने आ पहुँचे; पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आ कर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उस्साह बढ़ाओो !

पर अब भी रत्नर्नसह न दिवायी दिया। यहाँ तक कि शनुनुल सिर पर आ पहुँचा, और दोनों दलों में तलवारें चलने लगों । बुंदेलों ने प्राण हथेली पर ले कर लड़ना शुरू किया; पर एक को एक बहुत होता है; एक और दस का मुकाबिला हो क्या ? यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था! बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े; पर क्या मजाल कि कदम पीछे हृटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था। जिससे जितना आगे बढ़ते बना, बढ़ा। अंत क्या होगा, इसकी किसी को fिता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफें चीरता हुआ सेनापति के समीप चहुँच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देख कर शत्रुओं के मुँह से भी वाह-वाह निकलती थी; लेक्रिन ऐसे योद्वाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पायी। एक घंटे में रंगमंच का परदा गिर गया, तमाशा खतम हो गया। एक आँधो थी, जो आयो और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गयी। संगठित रह कर ये ही मुटो भर आदमो दुश्मनों के दाँत बट्टे कर देते; पर जिस पर संगठन का भार था, उसका कहीं पता न था। विजयी मरहठों ने एक-एक लाश ध्यान से देखो । रर्तनसंसह उनकी आँबों में खटकता था। उसी पर उनके दाँत लगे थे। रत्नांगिह के जीते-जी उन्हें नींद न आती थो। लोगों ने पहाड़ी को एक-एक चट्टान का मंधन कर डाला; पर रत्न न हाथ आया । विजय हुई; पर अधूरी ।
$\checkmark$
fिता के हृद्य में आज न जाने क्यों भौंति-भाँति को शंकाएँ उठ रही थीं। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकतो थो; पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी सरह न निकलती थो। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता, तो क्या बचपन ही में माँ मर जाती, पिता के साथ वन-चन धूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता ! और वह आश्भय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुँह मोड़ कर चल दिये। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधना क्या अब अपना कूर कौतुक छोड़े देगा ? अह! उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई—ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाये, तो वह उसे ले कर किसी दूर के गांव में जा बसे गी। पति

देव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुँह मोड़ लेगो। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जाग्रत हुआा।

संध्या हो गयो थी, सूर्य भगवान् किसी हारे हुए सिपाही की भाँति मस्तक झ्रुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पाँव, निरस्र उसके सामने आ कर सड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक ममाहतन-सो बैठो रहो। फिर उठ कर घबरायो हुई सैनिक के पास आयी, और अतुर स्वर में पूछा—कौन-कौन बचा ?

## सैनिक ने कह्टा—कोई नहीं ! <br> 'कोई नहीं ? कोई नहीं ?'

चिंता सिर पकड़ कर भूमि पर बैठ गयो। सैनिक ने फिर कहा-मरहठे समीप आ पहुँचे।
'समोप आ पहुँचे ?’
'बहुत समीप!'
‘तो तुरंत चिता तैयार करो । समय नहीं है ।'
'अभी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं।'
'तुम्हारी जैसी इच्छा । मेरे कर्तव्य का तो यहीं अंत है ।'
'किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं।'
'तो आ कर लड़ो। मेरो लड़ाईं अब किसी से नहीं ।'
एक ओर अंधकार प्रकाश को पैरों-तले कुचलता चला आता था, दूसरी ओर विजयो मरहटं लहराते हुए खेतों को। और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती fिंचता सोलहों श्टृंगार किये, अनुपम छवि दिखाती हुई, प्रसन्न-मुख अन्नि-मार्ग से पतिलोक को यात्रा करने जा रही थी।

5
चिता के चारों ओर स्त्रो और पुरुष जमा थे। शन्तुओं ने किले को घेर लिया है, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संताप से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आँगन में विवाह का मंडप सजाया गया था । जहाँ इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन-कुंड था। कल भी इसी

भाँति अग्नि की लपटें उठ रही थीं, इसी भाँति लोग जमा थे; पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है ! हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है; पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है।

सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनायी देने लगीं। मालूम होता था, कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गयी, और एक सैनिक आँगन में दौड़ा हुआ आ पहुँचा ! लोगों ने चकित हो कर देखा, यह रत्नसंसह था !

रत्नांसिह चिता के पास जा कर हांफता हुआ बोला-प्रियेय, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह नुमने क्या कर डाला ?

चिता में आग लग चुकी थी ! निंता की साड़ो से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्नसिंह उन्मत्त को भाँति चिता में धुस गया, और चिता का हाथ पकड़ कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक-लपक कर चिता की लकड़ियाँ हटानी शुरू कीं; पर चिता ने पति की ओर आँख उठा कर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया।

रर्नासंह सिर पीट कर बोला—हाय प्रिये, तुम्हें क्या हो गया है ? मेरी ओर देखती क्यों नहीं ? में तो जीवित हूँ।

चिता से आवाज आयी—तुम्हारा नाम रत्न्नसंहह है; पर तुम मेरे रत्नसिंह नहीं हो ।
'‘ुम मेरी तरफ देखो तो, मैं ही तुम्हारा दास, तुन्हरारा उपासक, तुन्हारा पति हूँ ।'
‘मेरे पति ने नीर-णति पायी।'
'हाय ! कैसे समझाऊँ! अरे लोगो, किसी भाँति अगिन को शांत करो। मैं रर्नसंसह ही हूँ, प्रिये ! क्या तुम नुभे पहचानती नहीं हो ?'

अग्नि-शिखा fिता के मुख तक पहुँच गयी। अन्नि में कमल खिल गया। fिता स्पष्ट स्वर में बोली-बूब पहचानती हूँ। तुम मेरे रर्ल्नसिह नहीं। मेरा रत्लांसंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ़ देह को बचाने के लिए, अपने क्षत्रिय-धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों

की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रत्नलिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रणक्षेत्र से भागनेवाला कायर नहीं !

अंतिम शब्द निकल ही थे कि अरिन की ज्वाला चिता के सिर के ऊपर जा पहुँची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप-राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्चो सतो अग्नि-राशि में विलीन हो गयी।

रत्नसिंह चुपचाप, हतवुद्धि-सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडो साँस लींच कर उसी चिता में कूद पड़ा ।

## हिंसा परमो धर्म:

दनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो किसी के नौकर न होते हुए सबके
न्नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना खास काम न होने पर भी सिर उठाने की फुरसत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था। बिलकुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी । जो जरा हँस कर बोला, उसका बे-दाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था। गाँव में कोई बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा-शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए, तो आधी रात को हकीम के घर चला जाय; किसी जड़ो-बूटी की तलाश में मंजिलों की खाक छान आये। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाय। फिर चाहे कोई उसे मार हो डाले, वह हिमायत करने से बाज न आता था। ऐसे सेकड़ों ही मौके उसके सामने आा चुके थे। कांस्टेबिल से आये दिन उसकी छेड्-छाड़ होती ही रहती थी। इसलिए लोग उसे बौड़म समझते थे। और बात भी यही थी। जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर, उससे छीन कर, अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझ़ाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाय, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुँचे, अपना कोई उपकार न होता था; यहाँ तक कि बह रोटियों के लिए भी_ दुसरों का मुहताज था। दीवाना तो वह था, और उसका गम दूसरे खाते थे ।

२
आखिर जब लोगों ने बहुत धिवकारा—क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो ? तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछनेवाला है ? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ, तो कोई चुल्लू भर पानी न. दें; जब तक दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझ कर खाने को दे देते हैं; जिस दिन आ पड़ेगी, कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा, तब जामिद की आँखें बुलीं। बरतन-भाँड़ा कुछ्ध था ही नहीं। एक दिन उठा, और एक तरफ की राह लो। दो दिन के बाद एक

शहर में पहुँचा। शहर बहुत बड़ा था। महल आसमान से बातें करनेवाले। सड़कें चौड़ी और साफ। बाजार गुलजार; मसजिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी, तो कम भी नहीं। देहात में न तो कोई मसजिद थी, न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे। हिंद्ब एक वृक्ष के नोचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का यह माहात्म्य देख कर जामिद को बड़ा कुतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था, उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा-ये लोग कितने ईमान के पकके, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है । वह हर आने-जानेवाले को श्रढा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर घुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवतानुुल्य मालूम होते थे।

घूमते-घूमते सांद्य हो गयो। वह थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था, ऊपर सुनहुला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे; मगर आँगन में जगह-जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़.थी; देवालय की यह दशा देब कर उससे न रहा गया; इचर-उधर निगाह दौड़ायो कि कहीं झाड़ू मिल जाय, तो साफ कर दे; पर झाड़ू, कहीं नजर न आयो। विवश हो कर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया ।

जरा देर में भवतों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा, तो आपस में बातें करने लगे-
'है तो मुसलमान !’
'मेहतर होगा।'
'नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता। कोई पागल मालूम होता है।'
'उधर का मेंदिया न हो।'
'नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है।'
'हसन निजामी का कोई मुरीद होगा।'
'अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है। कोई भठियारा होगा। ( जामिद से ) गोबर न ले जाना बे, समझा ? कहाँ रहता है ?'
'परदेशी मुसाफिर हूँ, साहब, मुभे गोबर ले कर क्या करना है। ठाकुर जी का मंदिर देखा, तो आ कर बैठ गया। कुड़ा पड़ा हुआ था। मैंने सोचाधर्मात्मा लोग आते होंगे; सफाई करने लगा ।'
‘तुम तो मुसलमान हो न ?’
‘ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं-क्या हिंदू, क्या मुसलमान !’
‘तुम ठाकुर जी को मानते हो ?’
'ठाकुर जी को कौन न मानेगा, साहब ? जिसने पैदा किया, उसे न मानूँगा तो किसे मानूँगा ?'

भक्तों में यह सलाह होने लगो-
'देहाती है।'
'फाँस लेना चाहिए, जाने न पाये !’
जामिद फाँस लिया गया। उसका आदर-सक्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को मिला। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। दो-चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे। गला भी अच्छा था। वह रोज मंदिर में जा कर कोर्तन करता। भक्ति के साथ स्वर-लालित्य भी हो, तो फिर क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लोभ से ही मंदिर में आने लगे। सब को विश्वास हो गया कि भगवान् ने यह शिकार चुन कर भेजा है।

एक दिन मंदिर में बहुत-से आदमी जमा हुए। आँगन में फर्श बिछाया गया । जामिद का सिर मुड़ा दिया गया। नये कपड़े पहनाये। हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बाँटी गयी। वह अपने आश्रय-दाताओं को उदारता और धर्मनिष्टा का और भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ-जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर ! इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था । यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे, भक्तों का सिरमौन बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल इसके दर्शनों को आते थे। उसकी प्रकांड विद्दत्ता की कितनी ही कथाएँ प्रचलित हो गयों । पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब

की शुद्धि हुई है। सीधा-सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्मपरायण सह्दय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ न करता? वह नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए यह्र कोई नयी बात न थी । अपने गाँव में भी वह बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था। भजनकीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी। यहाँ सब उसके भक्त थे।

एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराग पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक, माथे पर तिलक लगाये, जनेऊ पहने, एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुड्ढा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़-पड़ के कहता है कि महाराज, मेरा कसूर माफ करो; fंक्तु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दुश्य देख कर वह शांत न बैठ सकता था। तुरंत फूद कर बाहर निकला, और युवक के सामने आ कर बोला - बुद्धु को क्यों मारते हो, भाई ? तुग्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती ?

युवक—ममं मारते -मारते इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा।
जामिद—आखिर इसने क्या कुसूर किया है ? कुछ मालूम भी तो हो।
युवक-इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गयो थी, और सारा घर गंदा कर आयी।
जामिद-तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कर आये ?

बुड्ढा-खुदावंद, मैं तो उसे बराबर खाँचे में ढाँके रहता हूँ। आज गफलत हो गयी। कहता हूँ, महाराज, कुसुर माफ करो; मगर नहीं मानते । हूजूर, मारते-मारते अधमरा कर दिया ।

युवक-अभी नहीं मारा है, अब मारूँगा-खोद कर गाड़ दूँगा।
जामिद-खोदं कर गाड़ दोगे भाई साहब, तो तुम भी यों न खड़े रहोगे। समझ गये ? अगर फिर हाथ उठाया, तो अच्छा न होगा।

जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुड्ढे को चाँटा लगाया; पर चाँटा पड़ने के पहले हो जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था। युवक को पटकनी दी, तो चारों

खाने चित गिर गया। उसका गिरना था कि भकतों का समुदाय, जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगीं। जामिदा को समझ में न आता था कि लोग मुभे क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ नहों पूछता। तिलकधारी जवान को कोई कुछ नहीं कहता। बस, जो आता है, मुझी पर हाथ साफ करता है। आखिर बह बेदम हो कर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगीं।

## 'दगा दे गया !'

'धत् तेरी जात की! कभी म्लेच्छों से भलाई की आशा न रखनी चाहिए। कौअा कौओं ही के साथ मिलेगा। कमीना जब करेगा, कमीनापन। इसे कोई पूछ्छता न था, मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। देह पर कपढ़े का तार भी न था, हमने इसका सम्मान किया, पशु से आदमी बना दिया, फिर भी अपना न हुआा !
'इनके धर्म का तो मूल ही यही है !,
जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्दे से कराहता रहा, उसे मार खाने का दु:ख न था। ऐसी यातानाएं वह कितनी बार भोग चुका था। उसे दु:ब और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्नान किया, और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की ? इनकी वह सज्जनता आज कहाँ गयी ? में तो वही हूँ मूंने कोई कुसूर भी नहीं किया। मैंने तो वही किया, जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। किर इन लोगों ने मुभ्क पर क्यों इ्तनना अट्याचार किया है? देवता क्यों राक्षस बन गये ?

वह रात् भर इसी उलझन में पड़ा रहा। प्रात:काल डठ कर एक तरफ की राह ली।

जामिद अभी थोड़ो ही दूर गया था कि वहो बुड्ढा उसे मिला। उसे देखते ही बह बोला-कसम बुदा को, तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना, जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। में तो मौका पाते ही निकल भागा। अब तक कहाँ थे। यहाँ लोग रात ही से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात ही से तुम्हारी तलाश में निकले थे, मगर तुम न मिले। कल हम दोनों अकेले पड़ गये थे। दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था,

जहाँ सब लोग मसजिद में थे; अगर जरा भी खबर हो जाती, तो एक हजार लठैत पहुँच जाते। तब आटे-दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की, आज से मैंने तीन कोड़ी मुरियां पाली हैं! देखूँ, , पंडित जी महाराज अब क्या करते हैं ! कसम खुदा की, काजी साहब ने कहा है, अगर वह लौंडा जरा भी आँख दिखाये, तो तुम आ कर मुझ्ससे कहना। या तो बचा घर छोड़ कर भागेंगे, या हड्डी-पसली तोड़ कर रख दी जायगी।

जामिद को लिये वह बुड्ढा काजी जोरावरहुसैन के दरवाजे पर पहुँचा । काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़ कर गले लगा लिया और बोले-वल्लाह ! तुम्हें आँखें ढूँढ़ रही थीं। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टृ कर दिये ! क्यों न हो, मोमिन का खून है ! काफिरों की हकीकत क्या ! सुना सब के सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे; मगर तुमने उनके सारे मनसूबे पलट दिये। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। तुम-जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है। गलती यही हुई कि तुमने एक महीने भर तक सक्र नहीं किया। शादो हो जाने देते, तब मजा आता। एक नाजनीन साथ लाते, और दौलत मुप्त। वल्लाह ! तुमने उजलत करं दो।

दिन भर भक्तों का ताँता लगा रहा । जामिद को एक नजर देखने का सबको शैक था । सभी उसकी हिम्मत, जोर और मजह्बी जोश की प्रशंसा करते थे।

## ${ }^{2}$

पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमदरप्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म-प्रंथ पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने उसके लिए अपने वगल का कमरा खाली कर दिया था। वह काजी साहव से सबक ले कर आया, और सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक ताँगे के रकने को आवाज सुनायी दी। काजी साहव के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा, कोई मुरोद आया होगा। नीचे आया, तो देखा-एक स्त्रो ताँगे से उतर कर बरामदे में खड़ी है, और ताँगेवाला उसका असबत्वड उतार रहा है।

महिला ने मकान को इधर-उधर देख कर कहा—नहीं जो, मुभ्मे अच्छी तरह खयाल है, यह उनका मकान नहीं है। शायद तुम भूल गये हो।

ताँगेवाला—हुजूर तो मानती हो नहीं। कह दिया कि बाबू साहब ने मकान तबदोल कर दिया है। ऊपर चलिए।

स्री ने कुछ्ध झ्रिद्नकते हुए कहा-बुलाते क्यों नहीं ? आवाज दो !
तंगेवाले-ओ साहब, आवाज क्या हूँ, जब जानता हूँ कि साहब का मकान यही है, तो नाहक चिल्लाने से क्या फायदा ? बेचारे आराम कर रहे होंगे। आराम में खलल पड़ेगा ! आप निसाखातिर रहिए। चलिए, ऊपर चलिए।

औरत ऊपर चली। पीछ-पोछे ताँगेबाला असबाब लिये हुए चला। जाईमद गुम-सुम नीचे खड़ा रहा। यह रहम्य उसकी समझ में न आया ।

ताँगेवाले की आवाज सुनते ही काजो साहब छत पर निकल आये, और एक औरत को आते देख कमरे की खिड़कियाँ चारों तरफ से बंद करके खूँटी पर लटकती तलवार उतार ली, और दरवाजे पर आ कर खड़े हो गये।

औरत ने जोना तय करके ज्योंहो छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देख कर शिसकी । वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाये। इसी बीच में जामिद और ताँगेवाला, ये दोनों भी ऊपर आ गये थे। जामिद यह दृश्य देख कर विस्मित हो गया था। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था। यह विद्या का सागर, यह न्याय का भंडार, यह नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपर्रिचत महिला के ऊपर यह घोर अत्याचार कर रहा है। नाँगेवाले के साथ वह भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब तो स्र्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। ताँगेवाले ने दरवाजा बंद कर दिया।

महिला ने तiंगेवाले की ओर खून भरी आँखों से देख कर कहा-तू मुभे यहाँ क्यों लाया ?

काजी साहब ने तलवार चमका कर कहा—पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जायगा।

औरत-तुम तो मुभेक कोई मौलवी मालूम होते हो ? वया तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू-बेटियों को जबरदस्ती पर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो ?

काजी-हाँ, खुदा का यहो हुव्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो, इस्लाम के रास्ते पर लाया जाय। अगर खुशी से न आयें, तो जब्र से ।

औरत一इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहू-बेटी पकड़ कर बेआबरू करे, तो ?
काजी-हो ही रहा है। जैसा तुम हमारे साथ करोगे, वैसा ही हम तुन्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बे-आवरह नहीं करते, सिफ़ अपने मजह्व में श़ामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आवह बढ़ती है, घटतो नहीं। हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बोड़ा उठाया है। वह इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है। धोले से, लालच से, जब्र से मुसलमानों को बे-दोन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान बैंे मुँह ताकेंगे ?

औरत—दिंद्न कभी ऐसा अन्याचार नहीं कर सकता । सम्भव है, तुम लोगों की शरारतों से तंग आ कर नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला हेने लगे हों; मगर अब भी कोई सक्ना हिंद् इसे पसंद नहीं करता ।

काजी साहब ने कुछ सोच कर कहा-वेशक, पहते इस तरह की शरारत मुसलमान शोहदे किया करते थे। मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे, और अपने हमकान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजोब की तरकीी के साथ कुछ दिनों में यह गुंडापन जहर गायब हो जाता; मगर अब तो सारो fिंटू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और रासता हो कौन-सा है। हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूर हो कर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है; मगर तुम इतना घबरातो क्यों हो ? तुम्हें यहाँ किसी बात को तकलोफ न होगी। इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है, उतना और कोई मजहब नहों करता। और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है। मेरे यह नौजवान दोस्त (जामिद) तुम्हारे सामने सड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जायगा। बस, आराम से जिदगेगे के दिन बसर करना ।

औरत—में तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुते हो। इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं। खेरियत इसो में है कि मुभे जाने दो; नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूँगी, और तुम्हारा सारा मौलबोपव निकल जायगा।

काजी-अगर तुमने जबान खोली, तो तम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा । बस, इतना समझ लो ।

औरत-आबरु के सामने जान की कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो; मगर आबरू नहीं ले सकते ।

काजी-क्यों नाहक जिद करती हो ?
औरत ने दरवाजे के पास जा कर कहा—मैं कहती हूँ, दरवाजा खोल दो।
जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। ज्यों हो स्त्रो दरवाजे को तरफ चली, और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से बोला-इन्हें छोड़ दीजिए।

काजी-क्या बकता है ?
जामिद-कुछ नहीं । खैरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दीजिए।
लंकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ न छोड़ा, और ताँगेवाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, तो जामिद ने एक धकका दे कर काजी साहब को चकेल दिया, और उस स्ती का हाय पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। ताँगे वाला पीछे लपका; मगर जामिद ने उसे इतने जोर से धकका दिया कि वह औंधा मूँह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्रो, दोनों सड़क पर थे।

जामिद-आपका घर किस मुहल्ले में है ?
औरत-अहियागंज में ।
जामिद—चरिए, मैं आपको पहुँचा आऊँ।
औरत—इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी न भूलूँगो । आपने आज मेरो आबहू बचा ली, नहों तो मैं कहीं को न रहती। मुभे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है।

उसी वक्त एक ताँगा सड़क पर आता दिखायो दिया। जामिद ने सत्री को उस पर बिठा दिया, और खुद बैठना हो चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लट्ठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया। जामिद ताँगे में आ बैठा और ताँगा चल दिया।

अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न पड़ी। जामिद ने ज्यों ही आवाज दी, वह घबराये हुए बाहर निकल आये और स्त्री को देख कर बोले-तुम कहाँ रह गयी थीं, इंदिरा ? मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं न देखा। मुभे पहुँचने में जरा देर हो गयो थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी ?

इ़ंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते हो कहा-बड़ी लम्बी कथा है; जरा दम लेने दो, तो बता दूँगी। बस, इतना ही समझ लो कि आज अगर इस मुसलमान ने मेरो मदद न को होती तो आवरू चली गयी थी।

पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वह भी घर में चले गयें पर एक ही मिनटं के बाद बाहर आ कर जामिद से बोले-भाई साहब, शायद अप बनाबट समझें; पर मुभे आपके रूप में इस समय अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। आइए, बैठ जाइए।

जामिद-जो नहीं, अब मुभे इजाजत दीजिए।
पंडित—मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ ?
जामिद-इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा, मेरी आप से यही दरखास्त है।

यह कह कर जामिद चल खड़ा हुआा, और उस अंधेरी रात के सन्भाटे में शहर के बाहर निकल गया। उस शहर की विषाक्त वायु में साँस लेते हुए उसकांदम घुटता था! वह जल्द से जल्द शहर से भाग कर अपने गाँव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द्र था । धर्म और धर्मिक लोगों से उसे घृणा हो गयी थी ।

## वहिक्कार

पंडित ज्ञानचंद्र ने गोविददी की ओर सतृषण नेत्रों से देख कर कहा-मुमे ऐसे निदैयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूभित नहीं है। इस बर्बरता की भी कोई हदद है कि जिसके साथ तीन वर्ष तक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरा-सीर बात पर घर से निकाल दिया ।

गोरिंदी ने आँखें नीची करके पूछा-आखिर वया बात हुई थी ?
ज्ञान०-कुछ भी नहीं । ऐसी बातों में कोई बात होती है। शिकायत है कि कालिदो जबान की तेज है। तीन साल तक जबान तेज न थी, आज जबान की तेज हो गयो। कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया नजर आयो होगी। उसके लिए fिंजरे को खाली करना आवश्यक था। बस यह शिकायत निकल आयो। मेरा बस चले, सो ऐसे दुष्टों को गोली मार नूँ। मुमे कई बार कालिदी से बात-चीत करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसी हँसमुख दूसरो स्री ही नहीं देखी ।

गोविद्दो-तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं ।
ज्ञान一ऐसे लोग समझ्ञाने से नहीं मानते। यह लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवा ? मेरा तो यह विचार है कि जिससे एक बार सम्बन्ध हो गया, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन भर निर्वाह करना चाहिए ! में तो कहता हूँ, अगर स्त्रो के कुल में कोई दोष भी निकल आये, तो क्षमा से काम लेना चाहिए।

गोंविदी ने कातर नेत्रों से देख कर कहा-एसे अदमी तो बहुत कम होते हैं । ज्ञान०-समझ ही में नहों आता कि जिसके साथ इतने दिन हँसे-बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियाँ हृद्य के एक-एक अणु में समायी हुई हैं, उसे दर-दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्देयी ने इस तरह घर से निकाला, जैसे कोई कुत्ते को निकाले। बेचारो गाँव के बाहर बैठी रो रही है। कौन कह सकता है, कहाँ जायगी। शायद

मायके भी कोई नहीं रहा । सोमदत्त के उर के मारे गाँव का कोई आदमी उसके पास भो नहीं आता। ऐते बग्गड़ का क्या ठिकाना! जो आदमी स्र्री का न हुआा, वह दूसरे का क्या होगा। उसको दशा देख कर मेरी आँखों में तो आँसू भर आये । जो में तो आया, कहूँ-बहन, तुम मेरे घर चलो; मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता।

गोंवंदो-तुम जरा जा कर एक बार फिर समझाआ। अगर वह किसी तरह न माने, तो कालिदी को लेते आना ।

ज्ञान०—जाऊँ?
गोवदी-हाँ, अवश्य जाओ; अगर सोमदत्त कुछ खरी-ब्बोटी भी कहे, तो सुन लेना।

ज्ञानचंद्र ने गोविदी को गले लगा कर कहा-तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है, गोणिंदी ! लो जाता हूँ, अगर सोमदत्त ने न माना, तो कालिदी ही को लेता आऊँगा। अभी बहुत दूर न गयी होगी ।

## 2

तीन वर्ष बीत गये । गोविंदो एक बच्चे को माँ हो गयी। कालिदी अभी तक इसी घर में है । उसके पति ने दूसरा विवाह्ह कर लिया है। गोfवद्दी और कालिंदी में बहनों का-सा प्रेम है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है और मेरी रोटियों पर पड़ी हुई हैं लेकिन सोमदत्त को कालंलदी का यहाँ रहना एक आँख नहीं भाता । वह कोई कानूनी कार्रवाई करने को तो हिम्मत नहीं रखता । और इस परिस्थिति में कर ही क्या सकता है; लेकिन ज्ञानचंद्र का सिर नीचा करने के लिए अवसर खोजता रहता है।

संध्या का समय था। ग्रीष्म की उष्ण वायु अभी तक बिलकुल शांत नहीं हुई थी । गोनिंदी गंगा-जल भरने गयी थी। और जल-तट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रहो थी। सहसा उसे सोमदत्त आता हुआ दिखायी दिया। गोविंदी ने आँचल से मुँह छिपा लिया और कलसा ले कर चलने ही को थी कि सोमदत्त ने सामने आ कर कहा—जरा ठहरो, गोविदो, तुमसे एक बात कहना है । तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ या ज्ञानू से ?

गोणिंदी ने धीरे से कहा-उन्हीं से कह दीजिए ।
सोम०—जी तो मेरा भो यही चाहता है; लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस दिन मैं ज्ञानचंद्र से यह बात कह दूंगा, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा । मैंने सारी बातों का पता लगा लिया है । तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ की क्या दशा हुई, यह सारी कथा जानता हूं। क्या तुम समझती हो कि ज्ञानचंद्र यह कथा सुन कर तुम्हें अपने घर में रखेगा ? उसके विचार कितने ही स्वाधीन हों; पर जोती मक्लो नहों निगल सकता ।

गोविंदी ने थर-थर काँपते हुए कहा-जब आप सारी बातें जानते हैं, तो मैं क्या कहूँ ? आप जसा उचित समझें, करें; लेकिन मैंने तो आपके साथ कभो कोई बुराई नहीं की।

सोम०-तुम लोगों ने गाँव में मुभ्भे कहीं मुँह दिखाने के योग्य नहीं रखा । तिसपर कहती हो, मेंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की! तीन साल से कालिदी को आश्रय दे कर मेरी आธ्मा को जो कष्ट पहुँचाया है, वह में ही जानता हूँ। तीन साल से मैं इसी फिक्र में था कि कँसे इस अपमान का दंड दूँ। अब वह अवसर पा कर उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता!

गोविंदी-अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ न रहूं, तो मैं चली जाऊँगी, आज ही चली जाऊँगी; लेकिन उनसे आप कुछ न कहिए। आपके पैरों पड़ती हूँ !

सोम०-कहाँ चली जाओगी ?
गोविंदी-और कहीं ठिकाना नहीं है, तो गंगा जी तो हैं।
सोम०-नहीं गोविंदी, में इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम कालिदी को अपने घर से निकाल दो और में कुछ नहीं चाहता। तीन दिन का समय देता हूँ, खूब सोच-विचार लो । अगर कालिदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से न निकली, तो तुम जानोगी।

सोमदत्त वहाँ से चला गया। गोfिदी कलसा लिये मूर्ति की भाँति खड़ी रह गयी। उसके सम्मुख कठिन समस्या आ सड़ी हुई थी, वह थी कालिदी ! घर में एक ही रह सकती थी। दोनों के लिए उस घर में स्थान न था। क्या कालिदो के लिए वह अपना घर, अवना स्वर्ग त्याग देगी? कालिदो अकेली है,

पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वह जहाँ चाहे जा सकती है, पर वह अपने प्राणाधार और प्यारे बच्चे को छोड़ कर कहाँ जायगी ?

लेकिन कालिदी से वह क्या कहेगी ? जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की तरह रही, उसे क्या वह अपने घर स निकाल देगी ? उस का बचचा कालिदो से कितना हिला हुआ था, कालिदी उसे कितना चाहीती थी। क्या उस परित्यक्ता दोना को वह अपने घर से निकाल देगी ? इसके सिवा और उपाय ही क्या था ? उसका जीवन अब एक स्वार्थी, दम्भी व्यक्ति की दया पर अवलन्बित था। क्या अपने पति के प्रेम पर वह भरोसा कर सकती थी ! ज्ञानचंद्र सहृद्दय थे, उदार थे, विचारशील थे, दृढ़ थे, पर क्या उनका प्रेम अपमान, व्यंग और बह्षिक्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था !

## ३

उसी दिन से गोविंदी और कालिदी में कुछ पार्थक्य-सा दिखायी देने लगा । दोनों अब बहुत कम साथ बैठतीं। कालिदो पुकारती—बहन, आ कर खाना खा लो। गोनिंदी कहती-तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगी। पहले कालिदी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी, माँ के पास केवल दूध पीने जाता था। मगर अब गोंवंदी हर दम उसे अपने ही पास रखती है। दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गयी है। कालिदी बार-बार सोचती है, आजकल मुझसे यह क्यों रूठी हुई हैं ? पर उसे कोई कारण नहीं दिखायी देता। उसे भय हो रहा है कि कदाचित् यह अब मुभ्के यहाँ नहीं रखना चाहतीं। इसी चिंता में वह् गोते खाया करती है; किन्तु गोनिंदी भो उससे क fिंतित नहीं है। कालिंदी से वह स्नेह तोड़ना चाहती हैं; पर उसकी म्लान मूर्ति देख कर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। उससे कुछ कह नहीं सकती। अवहेलना के शब्द मुँह से नहीं निकलते । कदाचित् उसे घर से जाते देख कर वह्रो पड़ेगी। और जबरदस्ती रोक लेगी। इसी हैस-बैस में तीन दिन गुजर गये। कालिदी घर से न निकली। तीसरे दिन संघ्या-समय सोमदत नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा । अंत को चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर भी पीछे फिर-फिर कर जलतट की ओर देखता जाता था !

रात के दस बज गये हैं। अभी ज्ञानचंद्र घर नहीं आये। गोविंदी घबरा रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं? शंका से उसका हृदय काँप रहा है।

सहसा मरदाने कमरे का द्वार खुलने को आवाज आयी। गोणिदी दौड़ी हुई बैठक में आर्यी; लेकिन पति का मुख देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गयी, उस मुख पर हास्य था; पर उस हास्य में भाग्य-तिरस्कार झलक रहा था। विधि-वाम ने ऐसे सीधे-सादे मनुष्य को भी अपनी क्रीड़ा-कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रहस्य रोने के योग्य था ? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हँसने की वस्तु है।

ज्ञानचंद्र ने गोधिंदी की ओर नहीं देखा। कपड़े उतार कर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श्र पर वैठ कर एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा।

गोविंदी ने डरते-डरते कहा-आज इतनी देर कहाँ की ? भोजन ठंढा हो रहा है।

ज्ञानचंद्र ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा-तुम लोग भोजन कर लो, में एक मित्र के घर खा कर आया हूँ।

गोरिंदी इसका आशय समझ गयी। एक क्षण के बाद फिर बोलो—चलो, थोड़ा-सा ही खा लो ।

ज्ञान०-अब बिलकुल भूख नहीं है।
गोंिदी-तो मैं भी जा कर सो रहती हूँ।
ज्ञानचंद्र ने अब गोंवदी की ओर देख कर कहा-क्यों ? तुम क्यों न खाओगी ?

वह और कुछ न कह सकी । गला भर आया !
ज्ञानचंद्र ने समीप आ कर कहा-मैं सच कहता हू, गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन कर आया हूँ । तुम जा कर खा लो।

## $\gamma$

गोविंदी पलँग पर पड़ी हुई fिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता, तो आज

उसे इस विपृत्ति का सामना न करना पड़ता ; किंतु, यह अमानुषीय व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इसका दु:ख न था। ज्ञानचंद्र की ओर से यों तिरसकृत होने का भी उसे दु:ख न था। जो ज्ञानचंद्र नित्य धर्म और सज्जनता की डींगें मारा करता था, वही आज इसका इतनी निर्दग्रता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था, उस पर उसे लेश मात्र भी दु:ख, कोध या हेष न था। उसके मन को केवल एक ही भावना आंदोलित कर रही थी। वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी ! इसलिए न कि वह अपने पति के प्रेम की स्वामिनी थी; पर अब वह प्रेम से वंचित हो गयी थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? वह अब अपने पति को मुँह ही कैसे दिखा सकती थी। वह जानती थी, ज्ञानचंद्र अपने मुँह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालेंगे; पर उसके विषय में ऐसी बातें जान कर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे ? कदापि नहीं ! इस वक्त न-जाने क्या समझ्ञ कर चुप रहे। सबेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हों; पर अपने समाज से निकाला जाना कौन पसंद करेगा ? स्त्रियों की संसार में कमी नहीं। मेरी जगह हजारों मिल जायँगी। मेरी किसी को क्या परवा ? अब यह्ँाँ रहना बेहयाई है। आखिर कोई लाठी मार कर थोड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए आंख का इशारा बहुत है। मुँह से न कहें, मन की बात और भाव छिपे नहीं रहतें; लेकिन मीठी निद्रा को गोद में सोये हुए शिशु को देख कर ममता ने उसके अशकत हृदय को और भी कातर कर दिया। इस अपने प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी ?

शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। तोन साल कितने आनेंद से गुजरे। उसने समझा था कि इसी भाँति सारा जीवन कट जायगा; लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही न था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुख से निकल आये - भगवान् ! अगर तुम्हें इस भाँति मेरी दुर्गति करनी थी, तो तीन साल पहले क्यों न की ? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। तीन साल तक सौभान्य के सुरम्य उद्यान में सौरभ, समीर और माधुर्य का आनंद उठाने के बाद इस उद्यान ही को उजाड़ दिया। हा! जिस पौधे को उसने

अपने प्रेम-जल से सींचा था, वे अब निर्मम दुर्माय्य के पैरों-तले कितनी निष्ठुरता से कुचले जा रहे थे। ज्ञानचंद्र के शील और स्नेह का स्मरण आया, तो वह रो पड़ी। मृदु स्मृतियाँ आ-आ कर हृद्य को मसोसने लगीं।

सहसा ज्ञानचंट्र के आने से वह सँभल बैठो। कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया; कित्तु ज्ञानचंद्र के मुख पर रोष का चिह्न भो न था। उन्होंने आश्चर्य से पूछ्धा-वया तुम अभी तक सोयी नहीं ? जानती हो, के बजे हैं ? बारह से ऊपर हैं ।

गोधिदी ने सहमते हुए कहा-तुम भी तो अभो नहीं सांये।
ज्ञान०—में न सोऊँ, तो तुम भी न सोओो ? में न स्खाऊँ, तो तुम भी न खाओ ? मैं बोमार पड़ँ, तो तुम भी बोमार पड़ो ? यह क्यों ? मैं तो एक जन्मपत्री बना रहा था। कल देनी होगी। तुम क्या करती रहीं, बोलो ?

इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था! क्या तिररकार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं ? प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? ? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया। अवकाश न मिला होगा; लेकिन ऐसा है, तो आज घर इतनी देर में क्यों आये ? भोजन क्यों न किया, मुझसे बोले तक नहीं, अँसें लाल हो रही थीं। मेरी ओर आँस उठा कर देखा तक नहों । क्या यह सम्भव है कि इनका क्रोध शांत हो गया हो ? यह सम्भावना की चरम सीमा से भी बहर है। तो क्या सोमदत्त को मुद़ पर दया अ गयी ? पत्थर पर दूब जमी ? गोबिदी कुछ निश्चय न कर सकी, और जिए भर्षित गृहसुख विहोन पथिक वृक्ष की छाँह में भी आनंद से पाँव फैला कर सोता है, उसकी अग्यवस्था ही उसे निशिच्चित बना देती है, उसी भाँित गोनिंदी मानसिक व्यग्रता में भो स्वस्थ हो गयो। मुर्करा कर सनेह-मृदुल स्वर में बोली-तुम्हारी ही राह तो देब रही थी।

यह कहते-कहते गोfिंदी का गला भर आया। व्याध के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीटे राग गा सकती है ? ज्ञानचंद्र ने चारपाई पर बैठ कर कहा-भूठी बात, रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थीं।

एक सप्ताह बीत गया ; पर ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछं न पूछा, और न

उनके बर्ताव हो से उनके मनोगत भावों का कुछ परिचय मिला। अगर उनके ध्यवहारों में कोई नवीनता थी, तो यह कि वह पहले से भी ज्यादा स्नेहशील, निद्धद और प्रफुल्लवदन हो गये। गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहों किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोर्विदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी और उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और क्षूब्व रहता था। अब उसे इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गोलो लकड़ो में पड़ कर वहु चिनगारी वुश् जायगी, या जंगल की सूखी पत्तियाँ हाहाकार करके जल उठेंगो, यह कौन जान सकता है। लेकिन इस सप्ताह के गुजरते हो अज्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद्र एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया—मेरे यहाँ अब आवका काम नहीं। जीविका का दूसरा साधन यजमानी हैं। यजमान भी एक-एक करके उन्हें जवाब देने लगे। यहाँ तक कि उनके द्वार पर लोगों का आना-जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में लगा कर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मंड्राने लगी। पर ज्ञानचंद्र के मुख में गोविद्दी के प्रति एक भी कटु, अमृदु शब्द न था। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवा न करते, यदि दुर्भाग्यवश इसने उसकी जोविका के द्वार न बंद कर दिये होते । गोविंदो सब कुछ समझती थी ; पर संकोच के मारे कुछ न कह सकतो थी। उसो के कारण उसके प्राणप्रिय पति की यह दशा हो रहो है, यह उसके लिए डूव मरने को बात थो। पर, कैसे प्राणों का उदसर्ग करे। कैसे जोवन-मोह से मुक्त हो। इस विपति में स्वामो के प्रति उसके रोम-रोम से शुभ-कामनाओं को सरिता-सी बहती थी ; पर मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। भाग्य को सबसे निष्ठुर लोला उस दिन हुई, जब कालिदी भी बिना कुछ कहे-सुने सोमद्ती के घर जा पहुँचो। जिसके लिए यह सारी यातनाएँ भेलनी पड़ीं, उसी ने अंत में बेवकाई को। ज्ञानचंद्र ने सुना, तो केषल मुस्करा दिये; पर गोंिंदी इस कुटिल आघात को इतनी शiंति से सहन न कर सकी। कालिदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आये। ज्ञानचंद्र ने कहा-उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिये, उसका कोई दोष नहीं। भगवान् हमारी परीक्षा ले रहे है । इस वक्त धैर्य के सिवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए।

जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंतस्तल में दबाती चली आती

थी, वे धैर्य का बाँध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख़ अपराधियों की भाँति हाथ बाँध कर उसने कहा-स्वामी, मेरे ही कारण आपको यह सारे पापड़ बेलने पड़ं रहे हैं। मैं ही आपके कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुभे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए, जहाँ कोई मेरी सूरत तक न देखे। मैं आपसे सत्य कहती हूँ...।

ज्ञानचंद्र ने गोfिंदो को और कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगा कर बोले—प्रिये, ऐसो बातों से मुभे दुःखी न करो। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो, जितनी उस समय थीं, जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नीव्रत लिया था, तब मुझसे तुम्हारा परिचय न था। अब तो मेरो देह और मेरी आत्मा का एक-एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास और निंदा की तो बात ही क्या है, दुर्देंव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता । अगर डूबेंगे तो साथ-साथ डूबेंगे ; तरेंगे तो साथ-साथ तरेंगे। मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। संसार इसके पीछ-बहुत पीछे है।

गोनिंदी को जान पड़ा, उसके सम्मुख कोई देव-मूर्ति खड़ी है । ₹वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भवित, उसे आज तक कभी न हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊँचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर कहने का साहस न किया ।

## $\xi$

सम्पन्नता अपमान और बहिष्टिार को तुच्छ समझती है। उनके अभाव में ये बाधाएँ प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद्र दिन के दिन घर में पड़े रहते। घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता था। जबतक गोfिंदो के पास गहने थे, तबतक भोजन की fिंता न थी। fंकृतु जब यह आधार भी न रह गया, तो हालत और भी खराब हो गयी। कभी-कभी निराहार रह जाना पड़ता । अपनो व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था ? कौन अपना था ?

गोनिंदी पहले भी हृष्ट-पुष्ट न थी ; पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जोर्ण हो गयी थी। पह्ले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी। अब हसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन पर दिन दुर्बल होता

जाता था । मालूम होता था, उसे सूखे का रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुरी खाट पर पड़ा माता को नैराश्य-दृष्टि से देखा करता। कदाचित् उसकी बाल-बुद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता । उसकी बालोचित सरलता, चंचलता और क्रीड़ाशीलता ने अब एक दीर्घ, आशा-विहोन प्रतोक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता-पिता उसकी दशा देख कर मन ही मन कुढ़-कुढ़ कर रह जाते थे ।

संब्या का समय था। गोवंवदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता में मग्न बैठी थी। आकाश पर बादल छाये हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्द्ध नग्न शरीर में शर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था । घर में कुछ था ही न्हीं । क्षुधान्नि से बालक छटपटा रहा था; पर या तो रोना न चाहता था, या उसमें रोने की शक्ति ही न थी ।

इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहाँ से तेल ले कर आ पहुँचे । दीपक जला। दीपक के क्षोण प्रकाश में माता ने बालक का मुख देखा, तो सहम उठी। बालक का मुख पीला पड़ गया था और पुतलियाँ ऊपर चढ़ गयी थीं। उसने घबरा कर बालक को गोद में उठाया। देह ठंडो थो। चिलला कर बोली—हा भगवान् ! मेरे बच्चे को क्या हो गया ? ज्ञानचंद्र ने बालक के मुख की ओर देख कर एक ठंडी साँस ली और बोले-ईश्वर, क्या सारी दया-दृष्टि हमारे ही ऊपर करोगे ?

गोक्दि्दी-हाय ! मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया है। कोई ऐसा नहीं, जो इसे दो घूँट दूध पिला दे ।

यह कह कर उसने बालक को पति को गोद में दे दिया और एक लुटिया ले कर कालिदी के घर दूध माँगने चलो। जिस कालिदी ने आाज छ: महोने से इस घर को ओर ताका न था; उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा माँगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि, कितना संकोच हो रहा था, वह भगवान् के सिवा और कौन जान सकता है। यह वहो बालक है, जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थो; पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गौएँ लगने पर भो एक चिल्लू दूध न भेजा। उसो की दया-

भिक्षा माँगने आज, अँधररी रात में, भीगती हुई गोबिदो दोड़ी जा रही है। माता! तेरे वाट्सल्य को घन्य है !

कालिदी दीपक लिये दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सौत से लड़ा करतो थी। सेविका का पद उसे ख्वोकार न था। अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविद्दी को देख कर तुरंत निकल आयी और विस्मय ने बोली-क्या है बहन, पानी-बूँदी में कैसे चली आयी ?

गोविदी ने सकुचाते हुए कहा-लाला बहुत भूखा है, कालिददी! आज दिन भर कुछ नहीं भिला । थोड़ा-सा दूध लेने अयी हूँ ?

कालिदी भीतर जा कर दूध का मटका लिये बाहर निकज आयी और बोली-जितना चहो, ले लो, गोंिंदी ! दूध को कौन कमी है। लाला तो अब चलता होगा ? बहुत जो चाहता है कि जा कर उसे देख आऊँ। लंकिन जाने का हुकुम नहीं है। पेट पालना है, तो हुकुम मानना ही पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं, नहों तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोड़ा ही है। में चलो क्या आयी कि तुमने उसका मुँह देबने को भी तरसा डाला। मुभे कभी पूछता है ?

यह कहते हुए कालिदो ने दूध का मटका गोfिंदी के हाथ में रख दिया । गोरिंदी को आँखों से आँसू बहने लगे। कालिदी इतनी दया करेगी, इसकी उसे आशा नहों थी। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह वहो दयाशीला, सेवा-परायण रमणी है, जो पहले थी। लेगमात्र भी अंतर न था। बोलो—इतना दूध ले कर क्या कहँगी, बहन। इस लोटिया में डाल दो।

कालिदी-दूध छोटे-बड़े सभी खाते हैं। ले जाओ; (धीरे) यह मत समझो कि मैं तुम्हरे घर से चलो आयो; तो बिरानो हो गयो। भगवान् की दया से अब यहाँ किसो बात की fिता नहीं है। मुझ्ञते कहने भर की देर है। हाँ, मैं अऊँंगे नहीं। इससे लाचार हूं। कल किसी बेला लाला को ले कर नदी किनारे आ जाना। देखने को बहुत जो चाहता है।

गोर्विदी दूध की हाँडी लिए घर चली, गर्व-पूर्ण आनन्द के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। उचोढ़ो में पैर रखते ही बोलो-जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ सुझायी नहीं देता। ऐसा न हो कि दूध गिर पड़े।

बहिष्कार
ज्ञानचंद्र ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को अपनी गोद में लेटा कर कटोरी से दूध पिलाना चाहा ! पर एक घूंट से अधिक दूध कंठ में न गया। बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दो ।

करण रोदन से घर गूँज उठा। सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े; पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंत्र के घर से आवाज आ रहो है, तो कोई द्वार पर न आया। रात भर भग्न हृदय दम्पति रोते रहे। प्रातःकाल ज्ञानचंदू ने शव उठा लिया और श्मशान की ओर चले। रूकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा; पर कोई समीप न आया।
v
कुल-मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु हैं। उस पर प्राण तक न्योछावर कर दिये जाते हैं । ज्ञानचंद्र के हाथ! से वह वस्तु निकल गयी, जिस पर उन्हें गैरव था । वह गर्व, वह आट्म-बल, वह तेज, जो परғपरा ने उनके हृदय में कूट-कूट कर भर दिया था, उसका कुछ अंश तो पह्ले ही मिट चुका था, बचा-खुचा पुत्रशोक ने मिटा दिया। उन्हें विशवास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है। दुरवस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्वास को दृढ़ करतो थीं। वह गोंिंदो को अब भी निर्दोष समझते थे। उसके प्रति एक क्टु शब्द उनके मुँह से न निकलता था, न कोई कटु भाव ही उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर-क्रोड़ा हो उनका सर्वनाश कर रही है; इसमें उन्हें लेश-* मात्र भी संदेह न था।

अब यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण-से निकल गये थे। अब माता किसे गोद में के कर चाँद मामा को बुलायेगी, किसे उबटन मलेगी, किसके लिए प्रात:काल हलुना पकायेगी। अब सब कुछ शून्य था, मालूम होता था कि उनके हृद्य निकाल लिये गये हैं। अपमान, कष्ट, अनाहार, इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बाल-क्रीड़ाओं में वे सब-कुछ भूल जाते थे। उसके स्नेहमय लालन-पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर अन्धकार था।

यदि ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें विपर्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं, जो आपत्ति-काल में कत्तंव्यहीन, पुरषार्थहीन और उद्यमहीन

हो जाते हैं। ज्ञानचंद्र शिक्षित थे, योग्य थे। यदि शहर में जा कर दौड़-धूप करते, तो उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाता। वेतन कम ही सही, रोटियों को तो मुहताज न रहते; किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था। कहाँ जायं, शहर में हमें कौन जानता है ? अगर दो-चार परिचित प्राणी हैं भी, तो उन्हें मेरी क्यों परवा होने लगी ? फिर इस दशा में जायँ कैसे ? देह पर साबित कषड़े भी नहीं। जाने के पहले गोविददी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना आवश्यक था। उसका कोई सुभीता न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े-पड़े उनके दिन कटते जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते भी बड़ा संकोच होता था। गोविंदी ही पर अन्नोपार्जन का भार था। बेचारी दिन को बचचों के कपड़े सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती। ज्ञानचंद्र सब कुछ देखते थे और माथा ठोक कर रह जाते थे।

एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद्र ने आठम-धिवकार के भाव से मुरकरा कर कहा-मुझ-सा निर्लज्ज पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा, जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती !

गोविंदी ने भौं सिकोड़ कर कहा—तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बःतें मत किया करो। है तो यह सब मेरे ही कारन ?

ज्ञान०-तुमने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदो, जो मुझ-जैसे निख्टू के पाले पड़ी। मेरे जीते ही तुम विधवा हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को!

गोविद्दी-सुम मेरा ही खून पियो; अगर फिर इस तरह की कोई बात मुँह से निकालो । तुग्हारी दासी बन कर मेरा जन्म सुफल हो गया। मैं इसे पूर्व-जन्मों को तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। दु:ख-सुख किस पर नहीं आता। तुम्हें भगवान् कुशल से रखें, यही मेरी अभिलाषा है।

ज्ञान०-भगवान् तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करें! खूब चकीी पीसो।
गोविंदी—तुम्हारी बला से चक्की पोसती हूँ।
ज्ञान०-हाँ, हाँ, पीसो। मैं मना थोड़े करता हूँ। तुम न चकी पीसोगी, तो यहाँ मूँछों पर ताव दे कर खायेगा कौन, अच्छा, आज दाल में धी भी है ! ठीक है, अब मेरी चाँदी है, बेड़ा पार लग जायगा। इसी गाँव में बड़े-बड़े उच्च-कुल की कन्याएँ हैं। अपने वस्तन्र-भूषण के सामने उन्हें और किसी की

परवा नहीं । पति महाशय चाहे चोरी करके लायें, चाहे डका मार कर लाॅं, उन्हें इसकी परवा नहीं। तुममें वह गुण नहीं है। तुम उच्चनकुल को कन्या नहीं हो। वाह रो दुनिया! ऐसी पविन्र देवियों का तेरे यहाँ अनादर होता है ! उन्हें कुल-कलंकिनी समझ्ञा जाता है! धन्य है तेरा व्यापार ! तुमने कुछ और सुना ? सोमदत्त ने मेरे असामियों को बहका दिया है कि लगान मत देना, देलें क्या करते है । बताओ, जमोंदार को रकम कँसे चुकाऊँगा ?

गोबिंदो—मैं सोमदत्त से जा कर पूछती हूँ न ? मना क्या करेंगे, कोई दिल्लगी है !

ज्ञान —नहीं गोविंदी, तुम उस दुष्ट के पास मत जाना । मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब अत्याचार करने दो। मैं भो देख रहा हूँ कि भगवान् कितने न्यायी हैं ।

गोविंदी—तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते ? हमारे घर न आयें, हमारा छुआ पानी न पियें, या हमारे रुपये भो मार लेंगे ?

ज्ञान०-वाह, इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। कह देंगे—हम रुपये दे चुके। सारा गाँव उनकी तरफ हो जायगा। मैं तो अब गाँव भर का द्रोगी हूँ न। आज खूब डट कर भोजन किया। अब मैं भी रईस हूँ, बिना हाथ-पैर हिलाये गुलछर्रे उड़ाता हूँ। सच कहता हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निर्शिचत हो गया। देश-विदेश भो चला जाऊँ, तो तुम अपना निर्वाह कर सकती हो।

गोंविदी—कहीं जाने का काम नहीं है ।
ज्ञान०-तो यहाँ जाता ही कौन है। किसे कुत्ते ने काटा है, जो यह सेवा छोड़ कर मेहनत-मजूरी करने जाय। तुम सचमुच देवी हो, गोंवंदी !

भोजन करके ज्ञानचंद्र बाहर निकले। गोविंदी भोजन करके कोठरी में आयी, तो ज्ञानचंद्र न थे। समझी-कहीं बाहर चले गये होंगे। आज पति को बातों से उसका चित्त कुछ प्रसन्न था। शायद अब वह नौकरो-चकरी को खोज में कहीं जानेवाले हैं। यह आशा बंध रही थी। हाँ, उनकी व्यंगोक्तियों का भाव उसकी समझ ही में न आता था। ऐसी बातें वह कभी न करते थे। आज क्रा सूझी !

कुछ कपड़े सीने थे। जाड़ों के दिन थे। गोविंदो धूप में बैठ कर सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गयी। अभी तक ज्ञानचंद्र नहों आये। तेल-बत्तो का समय आया, फिर भोजन की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा-सा दूध दे गयी थी। गोविंदी को तो भूख न थी, अन वह एक ही बेला खाती थी। हाँ, ज्ञानचंद्र के लिए रोटियाँ सेकनी थीं। सोचा-दूध है ही, दूळ-रोटी खा लेंगे।

भोजन बना कर निकली हो थी कि सोसदत्त ने आंगन में आ कर पूछाकहाँ हैं ज्ञानू ?

गोविद्दी-कहीं गये हैं ।
सोम० - कपड़े पहन कर गये हैं ?
गोविदी-हाँ, काली मिर्जई पहने थे।
सोम०-जूता भी पहने थे ?
गोर्विदी को छाती धड़-धड़ करने लगी। बोली—हाँ, जूता तो पहने थे। क्यों पूछते हो ?

सोमदत्त ने जोर से हाथ मार कर कहा——हाय ज्ञानू! हाय !
गोंदिदो घबरा कर बोली—क्या हुआ, दादा जीं ? हाय ! बताते क्यों नहीं ? हाय !

सोम०-अभी थाने से आ रहा हूँ। वहाँ उनको लाश मिली है। रेल के नीचे दब गये ! हाय ज्ञानू! मुझ्न हत्यारे को क्यों न मौत आ गयी ?

गोंदिं के मुँह से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम ‘हाय' के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण-पक्षो उड़ गया।

एक क्षण में गाँव की कितनी ही स्रित्रयाँ जमा हो गयीं। सब कहती थींदेवी थी ! सती थी !

प्रात:काल दो अर्थयाँ गाँव से निकलों। एक पर रेशमी चुँदरो का कफन था, दूसरी पर रेशमी शाल का । गाँव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था। शेष गाँव के नीच जातिवाले आदमी थे। सोमदत्त ही ने दाह-क्रिया का प्रबंध किया था। वह रह-रह कर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था और जोरजोर से चिल्लाता था—हाय ! हाय ज्ञानू !!

## चोरी

हाय बचपन ! तेरी याद नहों मूलती ! वह कच्चा, टूटा घर, वह पुवाल का बिछ्धौना; वह नंगे बदन, नंगे पाँव खेतों में घूमना; आम के पेड़ों पर चढ़ना-सारी बातें आँखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहन कर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब 'फ्लेक्स’ के बूटों से भी नहीं ह.ती। गरम पनुए रस में जो मजा था, वह अब गुलाब के शर्बत में भी नहीं; चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वह अब अंगूर और खोर मोहन में भी नहों मिलता।

मैं अपने चचेरे भाई हलधधर के साथ दूसरे गाँव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र आठ साल थी, हलधरर (वह अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं ) मुझसे दो साल जें थे। हम दोनों प्रात:काल बासी रोटियाँ खा, दोपहर के लिए मटर और जो का चबेना ले कर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवो साहब के यहाँ कोई हानिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और न गैरहाजिरी का जुर्मना हो देना पड़ता था। किर डर किस बात का! कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायत देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचानेवाले मदारी के पीछे-पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाउम-टेबिल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआँ खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झ्षोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़-झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौदों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ रहे हैं, कहीं कैची से बेलों की पत्तियाँ छाँट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था ! माली बाल-प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता; पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता, हम घंटे भर में निबहा देते थे। अब वह माली नहीं है; े्रेकिन

बाग हरा-भरा है । उसके पास से हो कर गुजरता हूँ, तो जी चाहता है, उन पेड़ों के गले मिल कर रोऊँ, और कहूं-प्यारे, तुम मुभे भूल गये; लेकिन में तुम्हें नहीं भूला; मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है—उतनी ही हरी, जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जोते-जागते स्वरूप हो।

कमी-कभी हम हफ्तों गेरहाजिर रहते; पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ उतर जातीं। उतनी कल्पना-शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूसती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दरजी थे। मौलवीगिरो केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गाँव के कुरमी-कुग्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यों कहिए कि हम मौलवी साहव के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता, तो हम फूले न समाते ! जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूद्सता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते । करीt सेर आधन्सेर फलियाँ तोड़ लीं, तो कभी दस-पाँच ऊब; कभी जौ या गेहूँ की हरी-हरी बालें ले लीं, उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहृव का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती, तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के fिजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या न हो पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उस्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पर्तगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे । इन चिड़ियों को पर्तिगों से विशेष रुच थी। कमी-कभी हमारी बला पतिंगों ही के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हृम मौलवी साहब के रौद रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे।

एक दिन सबेरे हम दोनों भाई तालाब में मुँह धोने गये, तो हलधर ने कोई सफेद-सी चीज मुट्टो में के कर दिलायी। मेंने लपक कर मुटी खोली, तो उसमें एक र्पया था। विस्मित हो कर पूछा-पह रुपया तुम्हें कहाँ मिला ?

हलधर-अम्माँ ने ताक पर रखा था; चारपाई खड़ी करके निकाल लाया ।

घर में कोई संदूक या अालमारी तो थी नहीं; रुपये-पेसे एक ऊँचे ताक पर रख दिये जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था। उसी के रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलघर को न-जाने क्योंकर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम-धंधे में लग गये, तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़ कर एक रूपा निकाल लिया।

उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआा तक न था। वह रुपया देस्न कर आनंद और भय की जो तरंगें दिल में उठी थीं, वे अभी तक याद हैं; हमारे लिए रुपया एक अलम्य बस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ बारह आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जा कर पंसे दे आते थे। भला, कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है ! लेकिन मार का भय आनंद में विध्न डाल रहा था। रुपये अनगिनती तो थे नहीं। चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध का भी, मुभ्भे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था! यों उनसे ज्यादा सीधा-सादा आदमी दुनिया में न था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता, तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था; पर जब कोध आ जाता, तो फिर उन्हें कुछ न सूस़ता । और तो और, चची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थीं। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हों बातों पर विचार किया, और आखिर यही निश्चय हुआ कि आयी हुई लद्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, और अगर हुआा भी तो हम साफ ह्नकार कर जायंगे । कहेंगे, हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच-विचार करते, तो यह निश्चय पलट जाता, और वह वीभट्स लीला न होती, जो आगे चल कर हुई; पर उस समय हममें शांति से विचार करने को क्षमता ही न थी।

मुंह-हाथ धो कर हम दोनों घर आये और डरते-डरते अंदर कदम रखा । अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आयी, तो फिर भगवान् ही मालिक हैं। लेकित सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे न बोला। हमने नाशता भी न किया, चबेना भी न लिया; किताब बगल में दबायी और मदरसे का रास्ता लिया।

बरसात के दिन थे। आकाश पर बादल छाये हुए थे। हृम दोनों खुश बुश 5

मकतब चले जा रहे थे। आज काउन्सिल की मिनिस्ट्री पा कर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांघते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही यह अवसर मिले। इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्याप उन दिनों पाँच आने सेर बहुत अच्छ्धो मिठाई मिलती थी और शायद अधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते; लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई बायंगे तो रूपया आज ही गायब हो जायगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए, जिसमें मजा भी आये, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमखूदों पर हमारी नजर गयो। हम दोनों राजी हो गये। दो पैसे के अमहलद लिये। सस्ता समय था, बड़े-बड़े बारह अमरूद मिले। हम दोनों के कुतों के दामन भर गये। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रबा, तो उसने संदेह से देख कर पूछा—रुपया कहाँ पाया, लाला ? चुरा तो नहीं लाये ?

जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं, तो दो-तीन किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ-कुछ असर हो चला था। मैने क्षट से कहा-मौलवी साहृ को फीस देनी है । घर में पैसे न थे, तो चचा जी ने रुपया दे दिया।

इस जवार्न ने खटकिन का संदेह द्र कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठ कर खूब अमरूद खाये। मगर अब साढ़े पंद्रह आने पैसे कहाँ ले जायँ ? एक रुपया छिपा हेना तो इतना मुरिकल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता। न कमर में इतनो जगह थी और न जेन में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना अपनी चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि बारह आने तो मौलवी साहब को दे दिये जायँ, रेष साढ़े तीन आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे आज कई दिन के बाद गये थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा-इतने दिन कहाँ रहे ?

मिंने कहा-मौलवी साहब, घ्वर में गमी हो गयी।
यह कहते-कहते बारह आने उनके सामने रख दिये। फिर क्या पूछ्छना था ? वैसे देखते ही मौलवो साहव की बाछें खिल गयीं। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महोना चढ़ जाने और बार-बार तकाजे

करने पर कहीं वैसे मिलते थे। अबकी इतनी जल्दी पैसे पा कर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों को ओर सगर्व नेत्रों से देजा, मानो कह रहे हों-एक तुम हो कि माँगने पर भी पेसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं ।

हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ, आज तालांब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जायगी। मौलवी साह्र मेले में बुलबुल लड़ाने जायँगे। यह खबर सुनते ही हमारो खुशी का ठिकाना न रहा। बारह आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे; साढ़े तोन आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियाँ खायेंगे, गोलगप्वे उड़ायेंगे, भूले पर चढ़ेंगे और शाम को बर पहुँचेंगे; लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना-अपना सबक सुना दें । जो सबक न सुना सकेगा, उसे छुट्टी न मिलेगी । नतीजा यह हुआ कि मुभे तो छुट्टी मिल गयी; पर हलघर कैद कर लिये गये। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिये थे, वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया । पैसे मेरे ही पास थे; इसलिए मैंने हलधर को साथं लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्ठी पाते ही मेले में आ जायँ, और दोनों साथ-साथ मेला देखें। मैंने वचन् दिया था कि जब तक वह न आयेंगे, एक पैसा भो खर्च न करूँगा; लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और हो लीला रच रहा है ! मुभे मेला पहुँचे एक घंटे से ज्यादा गुजर गया; पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दो, या रास्ता भूल गये ? आँखें फाड़.फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खूल तो नहीं गयी, और चचा जी हलधर को पकड़ कर घर तो नहीं ले गये ! आखिर जब शाम हो गयो, तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खायीं और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रख कर धीरे-धीरे घर चला। रास्ते में खयाल आया, मकतब होता चलूँ। शायद हलधर अभी वहीं हो; मगर वहाँ सत्नाटा था। हाँ, एक-लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुभे देखते ही जोर से कहकहा मारा और बोला—बचा, घर जाओ, तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आये थे। हलधर को मारते-मारते ले गये हैं। अजो, ऐसा तान कर घूसा मारा

कि मियाँ हलधर मुँह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गये हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी; वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव को पड़ेगी ।

मेरो सिट्टी-पिट्टो भूल गयो, बदन का लट्रू सूख गया। वही हुआा, जिसका मुभ्क शक हो रहा था। पैर मन-मन भर के हो गये। घर की ओर एक-एक कदम चलना मुर्किल हो गया। देवो-देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी-किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे । गाँव के पास पहुँचा, तो गाँव के डीह का सुमिरन किया; क्योंकि अपने हलके में डीह ही को इच्छा सर्व-प्रधान होती है ।

यह सब कुछ किया; केकन ज्यों-ज्यों घर निकट आता, दिल को धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएँ उमड़ो आती थीं। मालूम होता था—आसमान फट कर गिरा ही चाहता है। देखता था-लोग अपने-अपने काम छोड़-छोड़ भागे जा रहे हैं, गोरू भी पृँछ उठाये घर की ओर उछलते कूदते चले जांते थे। चिड़ियाँ अपने घोसलों की ओर उड़ो चली आतो थीं। लेकिन में उसी मंद गति से चला जाता था; मानो पैरों में शक्ति नहीं। जों चाहृता था—जोर का बुखार चढ़ आये, या कहीं चोट लग जाय; लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही वया ! कुछ्छ न हुआ, और धीरो-धोरे चलने पर भी बर सामने आा ही गया। अब क्या हो ? हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अँघेरा हो जाय, तो चुपके से घुस जाऊँ और अन्माँ के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूँ। जब सब लोग सो जायँगे, तो अम्माँ से सारी कथा कह सुनाऊँगा! अम्माँ कमी नहीं मारतीं। जरा उनके सामने भूठ-मूट रोऊँगा, तो वह और भी पिघल जायंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है । सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जायगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते, तो इसमें संदेह नहीं कि में बेदाग बच जाता। लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुभे एक लड़के ने देख लिया, और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ, तो सहसा मुँह से एक चौख निकल गयी, जैसे मार खाया

हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देख कर भय से चिल्लाने लगता है । बरोठे में पिता जी बैठे थे। पिता जी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गवा था। छुट्टी ले कर घर आये हुए थे, यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी; पर वह मूँग की दाल खाते थे, और संध्या-समंय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ उँड़ेल-उँड़ेल कर पोते थे। शायद यह किसी तजुरबेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवएएँ संब बासनेवाली और कड़वी होती हैं। यह दaा भो बुरी हो थी; पर पिता जी न-जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले-ले कर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं, तो आँबें बंद करके एक ही घूँट में गटक जाते हैं; पर शायद हस दवा का असर धीरे-धीरे पीने में ही होता हो। fिता जी के पास गाँव के दो-तीन और कभी-कभी चार-पाँच और रोगी भी जमा हो जाते; और घंटों दवा पीते रहते थे। मुरिकल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी, मुरे देखते ही पिता जो ने लाल-लाल आँखें करके पूछा-कहाँ थे अब तक ?

मैंने दबी जबान से कहा-कहीं तो नहीं।
'अब चोरी की आदत सीख रहा है ! बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं ?'
मेरी जबान बंद हो गयी। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था।

पिता जी ने जोर से डाँट कर पूछ्छा—बोलता क्यों नहीं ? तूने रुपया चुराया कि नहीं ?

मैंने जान पर खेल कर कहा—मिंने कहाँ...
मुँह से पूरी बात भी न निकलने पायी थी कि विता जी विकराल रुप धारण किये, दाँत पीसते, झपट कर उठे और हाथं उठाये मेरी ओर चहे। मैं जोर से चिल्ला कर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिता जी भी सहम गये। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समभे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाय। मिंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गयी, तो और भी गला फाड़-फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के दो-तीन आद्वमियों ने पिता जी को पकड़ लिया और मेरी ओर

इशारा किया कि भाग जा ! बच्चे बहुधा ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं, और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया ।

लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो ब्न सर्द हो गया, हलधर के दोनों हाथ एक खम्भे से बंधे थे, सारी देह धूल-धूसरित ह्रो रही थी, और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आँगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आँगन उनके आँसुओं से भर गया है। चनी हलधर को डाँट रही थीं और अम्माँ बैठी मसाला पीस रही थीं। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोलीं-लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने ?

मैंने निश्शंक हो कर कहा—हलधर ने।
अम्माँ बोलीं—अगर उसी ने चुराया था, तो तूने घर आ कर किसी से कहा क्यों नहीं ?

अंब भूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो, तो भूठ बोलना क्षम्य है । हलधर मार खाने के आदी थे, दो-चार घूँसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था । मैंने मार कभी न खायी थी। मेरा तो दो ही चार घूँसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुभे फँसाने की चेष्टा की थी, नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछतीं-रुपया तूने चुराया या हलधर ने ? किसी भी सिद्धांत से मेरा भूठ बोलना इस समय सतुल्य नहीं, तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा-हलधर कहते थे किसी से बताया, तो मार ही डालूँगा।

अम्माँ-देखा, वही बात निकली न ! मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं; पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे।

हल०—मैंने तुमसे कब कहां था कि बताओगे, तो माँ गा ?
मैं-वहीं, तालाब के किनारे तो !
हल०-अम्माँ, बिलकुल भूठ है !
चची-फूठ नहीं, सच है। भूठा तो तू है, और तो सारा संसार सच्चा है, तेरा नाम निकल गया है न! तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपये कमा

लाता, चार जने उसे भला आदमी कहते, तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही भूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी, उसने मिठाई खायी। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था।

यह कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़ कर भीतर ले गयीं। मेरे विषय में सेनेहपूर्ण आलोचना करके अम्माँ ने पाँसा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न-जाने कितनी मार पड़ती । मैंने अम्माँ के पास बैंठ कर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल-हृदय माता मुभे सत्य का अवतार समझती थीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़-चबेना लिये कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चिउड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ-साथ बाहर आये और अपनी-अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दु:बमय; पर अंत दोनों का एक था-गुड़ और चबेना।

## लांछ्పन

मुं नुंशो श्यामकिशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने साड़ू लगायी, गुसलखाना धो-धो कर साफ किया और तब द्वार पर आ कर गृहिणी से बोला—माँ जी, देख़ लीजिए, सब साफ कर दिया। आज कुछ खाने को मिल जाय, सरकार !

देवीरानी ने द्वार पर आ कर कहा-अभी तो तुम्हें महीना पाये दस दिनं भी नहीं हुए। किर इतनी जल्द माँगने लगे ?

मुन्नू—क्या करूँ, माँ जी, खर्च नहीं चलता। अकेला अदमी, घर देखूँ कि काम करूँ ?

देवी-तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते ?
मुन्नू—रुपये माँगते हैं, सरकार ! यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाँ?

देवी-अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बेंे रहोगे ?
मुन्नू —हुजूर की इतनी निगाह है, तो कहीं न कहीं ठीक ही हो जायगी; सरकार कुछ्ध मदद करेंगी न ?

देवी—हाँ-हाँ, तुम ठीक-ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा, मैं भी दे दूँगी ।
मुन्नू -सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है। हुजूर इतना स्याल करती हैं। दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछतीं। सरक़ार को अल्लाह् ने जैसी सकल-सूरत दी है, वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देख कर भूख-प्यास जाती रहती है। बड़े-बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुबा आपके तलुवों को बराबरो भी नहीं कर सकतीं ।

देवो-चल भूठे ! में ऐसी कौन खूबसूरत हूँ ।
मुन्नू—अब सरकार से क्या कहूँ । बड़ी-बड़ी खत्रानियों को देखता हूँ; मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं। उनमें यह नमक कहाँ, सरकार !

देवो-एक रुपये में तुम्हारा काम चल जायगा?
मुन्नू—भला सरकार, दो रुपये तो दे दें।

देवी-अच्छा, यह लो और जाओ।
मुन्नू—जाता हूँ, सरकार ! आप नाराज न हों, तो एक बात पूछूँ ?
देवी-क्या पूछते हो, पूछ्छो ? मगर जल्दी, मुभे चूल्हा जलाना है।
मुन्नू—तो सरकार जायं; फिर कभी कहूँगा।
देवो-नहीं-नहों; कहो, क्या बात है ? अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है।
मुन्नू—दालमंडो में सरकार के कोई रहते हैं क्या ?
देवी-नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है।
मुन्नू—तो कोई दोस्त होंगे। सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूं।

देवी-दालमंडी तो रंडियों का मुहल्ला है ?
मुन्नू—हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ; लेकिन सरकार तो सोधे-सादे आदमी मालूम होते हैं। यहाँ रात को देर से तो नहीं आते ?

देवी-नहीं शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी-कभी लाइब्रेरो अलबत्ता जाते हैं।

मुन्नू-बस-बस, यही बात है, हुजूर ? मौका मिले, तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार, कि रात को उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, ऐेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं।

इतने में ही बाबू श्यामकिशोर आ गये। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठायो और चलता हुआ।

श्यामकिशोर ने पूछा-मुन्नू क्या कह रहा था ?
देवी-कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था। खाने को माँगता था। दो रपये दे दिये हैं। बात-चीत बड़े ढंग से करता है।

शयाम०—तुम्हें तो बातें करने का मरज है। और कोई नहीं तो मेहतर ही भही । इस भुतने से न-जाने तुम कंसे बातें करती हो !

देवी-मुभे उसकी सूरत ले कर क्या करना है। गरीब आदमी है। अपना छु:ख सुनाने लगता है, तो कँसे न सुनूँ ?

बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया; कितु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिह्न न दिखायी दिया। तिरछ़ी

निगाहों से देख कर बोलीं-आप आजकल दालमंडी की सैर बहुत किया करते हैं ?

श्याम०-कौन ? मै ?
देवी—जी हाँ, तुम । मुझसे तो लाइब्नेरी का बहाना करके जाते हो, और वहाँ जलसे होते हैं !

श्याम०-बिलकुल भूठ, सोलहों आने भूठ। तुमसे कौन कहता था ? यही मुन्नू ?

देवी-मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा; पर मुभे तुम्हारी टोह मिलती रहती है।

श्याम०-तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शक्की हो जाता है, और तब बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला, मैं दालमंडी वयों जाने लगा ? तुमसे बढ़ कर दालमंडी में और कौन है ? मैं तो तुम्हारी इन मदभरी आँखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आा जाय, तो भी आँख उठा कर न देखूँं। आाज शारदा कहाँ है ?

देवी-नीचे खेलने चली गयी है।
श्याम०-नीचे मत जाने दिया करो। इक्के, मोटरें, बजिघयाँ दौड़ती रहती हैं। न जाने कब क्या हो जाय। आाज ही अरदली बाजार में एक वारदात हो गयी। तीन लड़के एक साथ दब गये।

देवी-तीन लड़के !! बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी।
श्याम०— इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम्हें यह्ट गजरा बहुत खिल रहा है !

देवी ( मुस्करा कर )—चलो, बातें न बनाओ।
२
तीसरे दिन मुन्नू ने देबी से कहा-सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है; देखिए; कौल से फिर न जाइएगा । मुभे आपका बड़ा भरोसा है।

देवी-देख ली औरत ? कसी है !
मुन्नू—सरकार जसीी तकदीर में है, वैसी है । घर को रोटियाँ तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। है ग्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे

जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं, हुजूर ! सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी।

देवी—मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नही !
मुन्नू—क्या कहें, हुजूर ! डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खा कर हमारी नौकरी-चाकरी न छुड़ा दे । मेह्तरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है, सरकार !

देवो-(हँसकर) चल भूठे ! बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गयो-गुजरी होती हैं!

मुन्नू—अब सरकार कुछ न कहलायें, हुजूर को छोड़ कर और तो कोई ऐसो बबुआइन नहीं देखता, जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ, सरकार; पर बबुआाइनों की तरह मेरी औरत होती, तो उससे बोलने को जी न चाहता । हुजूर के चेहरे-मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी।

देवो-चल भूठे, इतनी बुशामद करना किससे सोखा ?
मुन्नू—खुशामद नहीं करता, सरकार; सच्ची बात कहता हूं। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थीं। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गयी। जूते की बड़ी दूकान है उनकी। अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आँखें नीचे कर लीं। आज बातों-बातों में हुजूर की सकलसूरत को सराहने लगे । मैंने कहा—जैसी सूरत है, वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है।

देवी-अच्छा, वह लाँबा-सां साँवले रंग का जबान है ?
मुन्नू—हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बर फिर उन्हें देख पाता; लेकिन मिंने डांट कर कहा - खबरदार ? मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें कीं । वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी।

देवी—तुम ने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आँख फूट जाय; जब इधर से जाता है, खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना-इथर भूल कर भी न ताके!

मुन्नू-कह दिया है, हुजूर, हुकुम हो तो चलूँ। और तो कुछ साफ नहीं

करना है? ? सरकार के आाने की बेला हो गयी है। मुभे देखेंगे तो कहेंगे—यह क्या बातें कर रहा है।

देवी-ये रोटियाँ हेते जाओ। आज चूल्हे से बच जाओगे ।
मुन्नू—अल्लाह हुजूर को सलामत रखे ! मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूँ। सच कहता हूँ, हुजूर को देख कर भूख-प्यास जाती रहती है।

मुन्नू जा हीं रहा था कि बाबू श्यामकिशोर ऊपर आ पहुँचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गयी थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देनो से बोले—मिंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुँचा देते हैं, इन्हें कभी मुँह न लगाना चाहिए। भूख-प्यास बंद होने की क्या बात थी ?

देवी-क्या जानें, भूख-प्यास केसी ? ऐसी तो कोई बात न थी।
श्याम • -थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना ?
देवी-मूफे तो स्याल नहों आता। होगी कोई बात। मैं कौन उसकी सब वातें बैठी सुना करती हू ।

श्याम०-तो क्या वह दीवार से बातें करता है ? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मुहल्डे का मुसलमान लौंडा है । जूते की दूकान करता है । तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो ? देवी-चिक तो पड़ी हुई है।
श्याम०-चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है।

देवी-यह मुभ्षे मालूम न था। अब कभी खिड़की खोलूँगी ही नहों। श्याम - -हाँ, फायदा क्या ? मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो ।
देवो-गुसलखाना कौन साफ करेगा ?
श्याम०-खंर आये, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया धिएटर आया है। चलो देख आयें। सुना है, इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं।

इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिये दौड़ती हुई आयी । देवी ने पृछ्ञा-अरी, यह मिठाई किसने दी ?

शारदा—राजा भैया ने तो दी है। कहते थे-तुमको अच्छे•च्छे सिलौने ला दूँगा।

श्याम०—राजा भैया कौन है ?
शारदा—वही तो हैं, जो अभी इधर से गये हैं !
श्याम०—वही तो नहीं, जो लम्बा-सा साँवले रंग का आदमी है ?
शारदा—हाँ-हाँ, वही-बही । मैं अब उनके घर रोज जाऊँगी ?
देवी-क्या तू उसके घर गयी थी ?
शरदा—वही तो गोद में उठा कर ले गये थे।
श्याम०-नू नीचे खेलने मत जाया कर। किसी दिन मोटर के नीचे दब जायगी। देखती नहीं, कितनी मोटरें अाती रहती हैं।

शारदा-राजा भैया कहते थे, तुम्हे मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे ।
इयाम०-तुम बैठो-बैठी क्या किया करती हो, जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहों हो सकती ?

देवी-इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता।
श्याम—तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, वह में जानता हूं। यह क्यों
नहीं कहतीं कि बातें करने से फुरसत नहीं मिलती।
देवी-बातें मैं किसदे करती हूँ ? यहाँ तो कोई पड़ोसिन भो नहों ?
श्याम०—मुन्नू तो हई है !
देवी - ( ओोठ दबा कर ) मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है, जिससे बैठी बातें किया करती हूँ ? गरीब आदमी है, अपना दु:ख रोता है, तो क्या कह दूँ ? मुझ्षसे तो दुल्कारते नहीं बनता ।

श्याम०-खैर, खाना बना लो, नौ बजे तमाशा शुरू हो जायगा। सात बज गये हैं।

देवी-तुम जाओ, देख आओो, मैं न जाऊंगो।
श्याम०-तुम्हीं तो महीनों से तमाशे की रट लगाये हुए थीं। अब क्या हो गया ? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहें, वह कभी न मानूँगी ?

देवी-जाने क्यों तुम्हारा ऐसा खयाल है। मैं तो तुम्हारी इच्छा पा कर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और वैसे खर्च हो जायँगे धरर रुपयें कम

पड़ जायंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोच कर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो, तो चली चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है।

## ३

नौ बजे श्यामकिशोर एक ताँगे पर बैठ कर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले । सड़क पर थोड़ी हो दूर गये थे कि पीछे से एक और ताँगा आ पहुँचा। इस पर रजा बैठा हुआ था, और उसके बगल में-हाँ, उसके बगल में-बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मिन्रता है कि रजा उसे ताँगे पर बिठा कर सैर कराने हे जाता है। शारदा रजा को देखते हो बोल उठी—वाबू जी, देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं। (ताली बजा कर ) राजा भैया, इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।

रजा ने मुस्करा दिया; मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठें। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साँठ-गाँठ है। नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों केता ? उनसे घीछ्छा छुड़ाने के लिए उन्होंने ताँगेवाले से कहा-औौ तेज ले चलो, देर हो रही है। ताँगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना ताँगा तेज किया। बाबू साहब ने जब ताँगे को धीमा करने को कहा, तो रजा का ताँगा भी धीमा हो गया। आगिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा-तुम ताँगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थियेटर देखने नहीं जायँगे। तरिगेवाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और ताँगा फेर दिया। रजा का ताँगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना कोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं; पर डरते थे कि कहीं सगड़ा हो गया, तो बहुत से आदमी जमा हो जायंगे और व्यर्थ ही झेंप होगी। लहू का घूँट पी कर रह गये । अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जायँगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूँगा। बारे रजा का ताँगा कुछ दूर चल कर दूसरी तरफ मुड़ गया, और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ; किंतु अब थियेटर जाने का समय न था। छादनी से घर लौट आये।

देवी ने की़े पर आा कर कहा-मुफ्त में ताँगेवाले को दो रुपये देने पड़े। श्यामकिशोर ने उसकी ओर रक्त-शोषक दृष्टि से देख कर कहा-और मुन्तू से बातें करो, और खिड़की पर खड़ी हो-हो कर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो !

देवी-ऐसी बातें मुँह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती ? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती, उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है ! तुम मुभे इतनी नीच समझते हो ?

श्याम०-नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता; मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुँह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ शोहदा है, या अब भी कुछ शक है ?

देवी-ममं उसे कल हो निकाल दूँगी।
मुंशी जी लेटें पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे। क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है; पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन-ठन कर खिड़की पर खड़ो होती है, और मुहल्ले के शोहदे उसको देख-देख कर मन में न जाने क्या-क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशी-करण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे, इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू-बेटी पर पड़े ! इनसे पिंड कैसे छु ड़ाऊँ ?

बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया । इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले-कहो, तो यह घर छोड़ दूँ। इन शोहदों के बीच में रहने से आवहू बिगड़ने का भय है। देवी ने अपपत्ति के भाव से कहा—जसी तुम्हारी इच्छा !

इ्याम०-अखिर तुम्हों कोई उपाय बताओ।
देवो—में कौन-सा उपाय बताऊँ, और फिस बात का उपाय ? मुभे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक-दो नहीं, लाख-दो लाख शोहदे हों, तो क्या। कुतों के भूकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है ?

इयाम०-कभी-कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं।
देवो ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुर्चिताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो हैं ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठें।

तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया ।
$\gamma$
इस नये मकान में अने के एक सत्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बाँधे, लाठी से टेकता हुआ अया और आवाज दो। देवी उसकी आवाज पहचान गयी, पर उसे दुत्कारा नहों। जा कर किवाड़ खोल दिये। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा—सरकार, जब से आवने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ। उस घर को देख कर रोना आने लगता है । मेरा भी जी चाहता है कि इसी महल्ते में आऊं। पागलों को तरह इधर-उधर मारा-मारा फिरा करता हूँ, सरकार, किसो काम में जो नहों लगता । बस हर घड़ी आव हो को याद आती रहतो है । हुजूर जितनो परवरिस करती थीं, उतनी अब कौन करेगा ? यह मकान तो बहुत छोटा है ।

देवी—तुम्हारे ही कारन तो वह मकान छोड़ना पड़ा ।
मुन्नू—मेरे कारन ! मुझसे कौन-सी खता हुई, सरकार ?
देवो-तुम्हीं तो ताँगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछ-पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है !

मुन्नू-अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछ्छिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे। मुभे भी साथ बिठा लिया। उनका साईस कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके ताँगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे शोहदा कहती हैं। उसका-सा भला आदमी महल्ले भर में नहीं है। पाँचों बखत की नमाज पढ़ता है, हुजूर, तीसों रोंजे रखता है। घर में बीबी-बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो ।

देवो-खँर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टो क्यों बँधी है ?

मुन्नू-इसका माजरा न पूछ्छिए, हुछूर ! आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ, तो बदन में आग लग जातो है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था, कहने लगा—मेरे कुछ पैसे बाबू जो पर आते हैं । मैंने कहा—वह ऐसे आदमी नहीं हैं कि तुम्हारे पेसे हजम कर जाते । बस, हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गयी। मैं तो दूकान के नीचे नालो धो रहा था। वह ऊवर से कूद कर आया और मुभे ढकेल दिया । मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित्त सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आयी; मगर मैंने भी दूकान के सामने बचा को इतनी गालियाँ सुनायीं कि याद ही करते होंगे। अब घाव अचछ्छा हो रहा है, हुजूर ।

देवी-राम ! राम ! नाहक लड़ाई लेने गये। सीधी-सी बात तों थी । कह देते — तुम्हारे वैसे आते है, तो जा कर माँग लाओो । हैं तो शहर ही में, दूसरे देश में तो नहीं भाग गये ?

मुन्नू—हुजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता, फिर चाहे वह अपने घर लाट ही क्यों नहो, भिड़ पड़ूँगा। वह महाजन होगा, तो अपने घर का होगा। यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं।

देबी-उस घर में अभी कोई आया कि नहों ?
मुन्नू—कई आदमी देखने आये, हुजूर; मगर जहाँ आप रह चुकी हैं, वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है ? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर, उसी दिन से खाना-पीना छोड़ बैठे हैं । बिटिया को याद करकर के रोया करते हैं । हुजूर को हम गरोबों की याद काहे को आती होगी ?

देवी—याद क्यों नहीं आती ? मैं आदमी नहीं हूँ ? जानवर तक थान छूटने पर दो-चार दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से ला कर खा लो, भूखे होगे ।

मुन्नू—ठुजूर की दुआा से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है, हुजूर ! पैसा को कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा, हुजूर, बाबू जी आते होंगे। कहेंगे—यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा ।

देवी—अभी उनके आने में बड़ी देर है।
मुन्नू—ओ हो, एक बात तो भूला ही जाता था। रजा मियाँ ने बिटिया $\varepsilon$

के लिए ये खिलौने दिये थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही. न रही। कहाँ है बिटिया ?

देवी-अभी तो मदरसे से नहों आयी, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जहुरत थी ? अरे! रजा ने तो गजब हो कर दिया। मेजना ही था, तो दो-चार आने के खिलौने भेज देते। अकेली मेम तीन-चार रुपये से कम की न होगी । कुल मिला कर तीस-पेंते स रुपये से कम के खिलौने नहीं हैं।

मुन्नू—क्या जाने सरकार, मेंने तो कभी खिलोने नहीं खरीदे । तीसपैंतीस रुपये के ही होंगे, तो उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है ? अकेली दूकान से पचास रुपये रोज की आमदनी है, हुजूर !

देवी-नहों, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने ले कर वह क्या करेगी ? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ।

मुन्नू—हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुभे तो जीता ही न छोड़ेंगे । बड़े ही मुहब्बती आदमी हैं, हुजूर ! बोवी दो-चार दिन के लिए मैके चली जाती है, तो बैचैन हो जाते हैं।

सहसा शारदा पाठशाला से आ गयी और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवो ने डाँट कर कहा-क्या करती है, क्या करती है ? मेम ले ले, और सब ले कर क्या करेगी ?

शारदा—में तो सब लूँगो । मेम को मोटर पर बैठा कर दौड़ाऊँगी। कुत्ता पीछ-पीछे दोड़ेगा। इन बरतनों में गुड़िया के खाने बनाऊँगी। कहाँ से आये हैं, अभ्मां ? बता दो।

देवी—कहीं से नहीं आये, मेंने देखने को मंगवाये थे। तू इनमें से कोई एक चे ले।

शारदा—में सब लूँगी, मेरी अन्माँ न, सब ले लीजिए। कौन लाया है, अम्माँ ?

देवी—मुन्नू, तुम खिलौने ेे कर जाओ ! सिर्क एक मेम रहने दो।
शारदा-कहाँ से लाये हो मुन्नू, बता दो ?
मुन्नू-तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं।
शारदा-राजा भैया ने भेजे हैं। ओ हो ! (नाच कर) राजा भैया बड़े

अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊँगी। किसी के पास ऐसे खिलोने न निकलेंगे ।

देवो-अच्छा, मुन्नू, तुम अब जाओ। रजा मियाँ से कह देना, किर यहाँ खिलौने न भेजें।

मुन्नू चला गया, तो देवी ने शारदा से कहा-ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूँ। बाबू जी देखेंगे, तो व्रिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिये ? तोड़-ताड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भो उनसे खिलौनों की चर्चा न करना।

शारदा—『ँ, अम्माँ, रख दो। बाबू जी तोड़ देंगे।
देवी-उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबू जो राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे, लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है।

शारदा—हाँ, अम्माँ, रख दो। बाबू जी तोड़ देंगे ।
इतने में बाबू शयामकिशोर भी दप्तर से आा गये। भौंहें चढ़ी हुई थीं। आते ही आते बोले - वह शैतान मुन्नू इस मुहल्चे में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ मी आया था ?

देवी ने हिचकिचाते हुए कहा-हाँ, आया ता था।
श्याम॰—और तुमने आने दिया ? मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रबने देना ।

देवी-आ कर द्वार खटखटाने लग़ा, तो क्या करती ?
श्याम०-उसके साथ वह शोहदा भी रहा होगा ?
देवी-उसके साथ और कोई नहीं था।
श्याम०-तुमने आज भी न कहा होगा, यहाँ मत आया कर!
देवो-मुभे तो इसका स्याल न रहा। और अब वह यहाँ क्या करने आयेगा ?

शयाम०-जो करने आज आया था, वही करने फिर आयेगा । तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हुई हो।

देवी ने कोष से ऐंठ कर कहा——मुझसे तुम ऐसी ऊटपटाँग बातें मत किया करो, समझ गये ? तुम्में ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म भी नहीं आती ? एक

बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थीं। आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने, तो नतीजा बुरा होगा, इतना कहे देती हूँ। तुमने मुभे कोई वेश्या समझ लिया है ?

श्याम०-में नहीं चाहता कि वह मेरे घर आये।
देवी——तो मना क्यों नहीं कर देते ? मैं तुम्हं रोकती हूँ ?
श्याम०-तुम क्यों नहीं मना कर देतीं ?
देवी-तुम्हें कहते क्या शर्म आती है ?
श्याम०-मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भो तुन्हारी इच्छा पा कर उसका आना-जाना होता रहेगा।

देवी ने ओंठ चबा कर कहा -अच्छा, अगर वह आता ही रहे, तो क्या हानि है ? मेहतर सभी घरों में आया-जाया करते हैं ।

श्याम०-अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा, तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाये देता हूं।

यह कहते हुए श्यामकिशोर नोचे चले गये, और देवी स्तम्भित-सी खड़ी रह गयी । तब उसका हुदय इस अपमान, लांछछ और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट-फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी, वह यह थी कि मेरे पति मुभे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी, उसका मंदेह मुझ पर कर रहे हैं।

## y

श्यामकिशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठा कर भाग गयी थी कि कहों बाबू जी तोड़ न डालें। नीचे जा कर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ । वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आँगन में आा गयी। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गयी । इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबू जो ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आये जाते हैं। तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूँ ? उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नये खिलौने देखने में मग्न हो गयीं, कि बाबू शयामकिशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्यामकिशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुँचे और पूछा-नूने ये खिलौने कहाँ पाये ?

शारदा की घिग्धी बँध गयी। मारे भय के थर-थर काँपने लगी । मुँह से एक शब्द भी न निकला ।

श्यामकिशोर ने फिर गरज कर पूछा-बोलती क्यों नहीं, तुभे किसने खिलौने दिये ?

शारदा रोने लगी। तब श्यामकिशोर ने उसे फुसला कर कहा—रो मत, हम तुभ्भ मारेंगे नहीं । तुझसे इतना ही पूछते हैं, तुने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाये ?

इस तरह दो-चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बँधा। उसने सारी कथा कह सुनायी। हा अनर्थ! इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूँगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती; पर होनहार को कौन टाल सकता है ? श्यामकिशोर के रोम-रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़ कर वह धम-धम करते हुए ऊपर गये और देवी के कंबे दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले—तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं ? साफ-साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियाँ ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुन कर उसके आँसू गायब हो गये। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हलके-से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग-शय्या से उठ कर भागे। श्यामकिशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा; पर मुँह से कुछ न बोली। उसका एक-एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था-इस प्रश्न का कगा मतलब है ?

शयामकिशोर ने फिर कहा-तुम्हारी जो इच्छा हो, साफ-साफ कह दो । अगर मेरे साथ रहते-रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो, तो तुर्हें अख््यार है। में तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथथ तुम्हें छल,कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हं विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली, तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकबी; रहने के योग्य नहीं हो ।

देवी ने आवाज को सँभाल कर कहा-तुम्हें आजकल क्या हो गया है, जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो ? अगर मुझसे जी ऊंब गया है, तो जहर दे दो, जला-जला कर क्यों जान मारते हो ? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आ कर पुकारा, तो मेंने आ कर द्वार खोल दिया।

अगर मैं जानती कि जरा-सी' बात का बतंगड़ हो जायगा, तो उसे दूर ही से दुत्कार देती।

श्याम०-जी चाहता है, तालू से जबान खींच लें। वातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहृफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा ?

देवी-क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो ? एक अबला की जान ले कर कुछ पा न जाओगे !

श्याम०-मैं भूठ कहता हूँ ?
देवी-हाँ, भूठ कहतें हो ।
श्याम०-ने खिलौने कहाँ से आये ?
देवी का कलेजा धक्-से हो गया। काटो, तो बदन में लहू नहीं। समझ गयी, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइत में आये ! मैंने लिये ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों न दिये ! बात बना कर बोली-आग लगे वही खिलौने तोहफ हो गये ! बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं। कहती रही, मत लं; मगर न मानी, तो मैं क्या करती। हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जायगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती।

श्याम०-इनके साथ और कौन-कौन-सी चीजें आयो हैं, भला चाहती हो तो अभी लाओ।

देवी—जो कुछ आया होग़ा, इसी धर ही में होमा। देख क्यों नहीं लेते ? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि दो चार दिन देखते लग जायँ ?

श्याम०-मुभे इतनी फुरसत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आर्य। हों, ला कर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आयें और तुम्हारे लिए काई सौगात न आये । तुम भरी गंगा में कसम खाओ, तो भी मुभे विश्वास न आयेगा ।

देवी-तो धर में देख क्यों नहीं लेते ?
इयामकिशोर ने घूँसा तान कर कहा— कह दिया, मुभ्ष फुरसत नहीं है। सीधे से सारी चीजें ला कर रख दो; नहीं तो इसी दम गला दबा कर मार डालूँगा।

देवो-मारना हो, तो मार डालो; जो चीजें आयी ही नहों, उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूँं।

इयामकिशोर ने क्रोध से उन्मत्त हो कर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ी । तब उसके गले पर हाथ रख कर बोले-दबा हूँ गला! न दिखलायेगी तू उन चीजों को ?

देवी—जो अरमान हों, पूरे कर लो।
श्याम०-खून पो जाऊँगा ! तूने समझा क्या है ?
देवी-अगर दिल की व्यास बुझती हो, तो पी जाओ ।
श्याम०-फिर तो उस मेहतर से बातें न करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा, तो गला काट लूँगा।

यह कह कर बाबूं जी ने देवी को छोड़ दिया, और बाहर चले गये; लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यदादा-रक्षा का लेश भी न था। उसका अन्तःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्यामकिशोर को किसी ने बाजार में जूता से पोटा, तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद, अज यह झोंका पा कर प्रेम को दोवार भूमि पर गिर पड़ी, और मन को रक्षा करनेवाली कोई साधना न रही । आज केवल संकोच और लोक-लाज की हलकी-सो रस्सी रह गयो है, जो एक झटके में टूट सकती है।

श्याम.कशोर बाहर चले गये, तो शारदा मी अपने खिलौने लिये हुए घर से बाहर निकली। बाबू जी खिलौनों को देख कर कुछ बोले नहीं, तो अच उसे किसकी fिंता और किसका भय ! अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाये। सड़क के उस पार एक हलबाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी-गाड़ियों और माटरों का ताँता बँधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिये दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दोड़ी आ रहो है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई

दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आI रहो थी। शारदा ने चाहा, दौड़ कर उस पार निकल जाय। मोटर ने बिगुल बजाया; शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाय; पर होनहार को कौन टालता ! मोटर बालिका को रौदती हुई चली गयी। सड़क पर एक माँस की लोथ पड़ी रह गयी। खिलौने ज्यों के त्यों थे। उनमें से एक भी न टूटा था! खिलौने रह गये, खेलनेवाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे !

चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे! यह तो बाबू जी की लड़की है, जो ऊपरवाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाये ? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा—बाबू जी! आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी ! जरा नीचे तो आा जाइए।

देवी ने छज्जे पर खड़े हो कर सड़क की ओर देखा, तो शारदा की लोथ पड़ो हुई थी। चीख मार कर बेतहाशा नीचे दौड़ी, और सड़क पर आ कर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर थर-थर काँपने लगे। इस वज्न्रपात ने उसे स्तम्भित कर दिया। रोना भी नु आया।

मुहल्ले के कई आदमी पूछ्छने लगे—बाबू जी कहाँ गये हैं ? उनको कैसे बुलाया जाय?

देवी क्या जवाब देती ? वह तो संज्ञाहीन हो गयी थी। लड़की की लाश को गोद में लिये, उसके रकत से अपने वस्त्रों को भिगोती; आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ्छ रहो हो-क्या सारी विपत्तियाँ मुझी पर ?

अँधेरा होता जाता था; पर बाबू जी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं, वह कहाँ गये हैं। धीरे-बीरे नौ बजे; पर अब तक बाबू जी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे। क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था ? दस बज गये, अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दु:ख न था, जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाहक्रिया करेगी ? कौन उसके साथ जायगा ? क्या इतनी रात गये कोई उसके साथ चलने पर तेयार होगा? अगर कोई न गया, तो क्या उसे अकेली हो जाना पड़ेगा ? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी ?

ज्यों-ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रहो थी कि शाम ही को क्यों न इसे ले कर चली गयी।

ग्यारह बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठ कर खड़ी हो गयी । समझी, बाबू जी आ गये । उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आयी; पर आह! यह बाबू जी न थे, ये पुलिस के आदमी थे, जों इस मामले की तहकीकात करने आये थे। पाँच बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी गयारह बजे । आखिर थानेदार भी तो आदमी है; वह भी तो संध्या-समय घूमने-फिरने जाता हो है।

घंटे-भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा, अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा, उसका उत्तर उसने निस्संकोच भाव से दिया। जरा भी न शरमायो, जरा भो न झिसकी। थानेदार भी दंग रह, गया।

जब सब के बयान लिख कर दारोगा जो चलने लगे, तो देवी ने कहाआप उस मोटर का पता लगायेंगे ?

दारोगा-अब तो शायद ही उसका पता लगे।
देबी-तो उसको कुछ्ञ सजा न होगी ?
दारोगा-मजबूरी है। किसी को नम्बर भो तो मालूम नहीं।
देवो-सरकार इसका कुछ इंतजाम नहों करती ? गरीबों के बच्चे इसो तरह कुचले जाते रहेंगे ?

दारोगा-इसका क्या इंतजाम हो सकता है ? मोटरें तो बंद नहीं हो सकतीं ?

देवी-कम से कम पुलिसवालों को यह् तो देखना चाहिए किः शहर में कोई बहुत तेज न चलाये ? मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे ? आपके अफसर भो तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनको मोटरें रोकेंगे, तो नौकरी कैसे रहेगी ?

थानेदार लज्जित हो चला गया। जब लोग सड़क पर पहुँचे, तो एक सिपाही ने कहा—मेहरिया बड़ी टनमन दिखात है।

थानेदार—अजो, इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया । किस गजब का हुष्टन पाया है ! मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो। ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी !

बाबू श्यामकिशोर बारह बजे के बाद नशे में चूर घर पहुँचे । उन्हें यह खबर रास्ते ही में मिल् गयी थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए । देवी भरी बैठो थी, सोच रखा था—अज चाहे जो हो जाय; पर फटकाहूँगी जहूर। पर उनको रोते देखा, तो सारा गुस्सा गायब हो गया । खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे । इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक-दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पह़ले का-सा प्रेम जाग्रत हो गया है।

प्रात:काल जब लोग दाह-क्किया करके लौटे, तो श्यामकिशोर ने देवी की ओर स्नेह् से देख-कर करण स्वर में कहा-तुम्हारा जी अकेले कसे लगेगा ?

देवो-तुम दस-पाँच दिन की छुट्टी न ले सकोगे ?
श्याम०—यही तो मैं भी सोचता हूँ। पंद्रह दिन को छुट्टो ले लूँ।
श्याम बाबू दफ्तर छुट्टो लेने चले गये। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था, उतना उधर महीनों से न हुआ था। बालिका को खो कर वह विश्वास और प्रेम पा गयी थी, और यह उसके आँसू पोंछने के लिए कुछ कम न था।

आह ! अभागिनी ! खुश मत हो। तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है, जिसको आज तु कल्पना भी नहीं कर सकतो ।

## ७

दूसरे दिन बाबू श्यामकिशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आ कर सलाम किया । श्यामकिशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा-क्या है जो, तुम क्यों बार-बार यहाँ, ऑया करते हो ?

मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला-मालिक, कल की बात जो सुनता है, उसी को रंज होता है । मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा। अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला, वह कभी हड्ड्डों से निकल सकता है ? कभी कभी हाल-हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कलवालो बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक हा रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारो-प्यारी बच्ची थी कि देख कर दुख दूर हो जाता था । मुभे देखते ही मुन्नू-मुन्नू करके दौड़ती थी; जब गैरों का यह हाल है, तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी, हुजूर हो जानते होंगे

श्याम बाबू कुछ नर्म हो कर बोले—ईश्वर की मरजी में इंसान का क्या चारा ? मेरा तो घर ही अँधेरा हो गया। अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता । मुन्नू—मालकिन तो और भो बेहाज होंगी !
श्याम०-ढुआ ही चाहें। मैं तो उसे शाम-सबेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी । मैं तो काम-धंधों में भूल भी जाऊँगा। वह कहाँ भूल सकती हैं। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है।

पति को मुन्नू से बानें करते सुन कर देवी ने कोठे पर से आँगन की ओर देखा। मुन्नू को देख कर उसको आँखों में बे-अखितयार आँसू भर आये। बोली—मुन्नू, मैं तो लुट गयी !

मुन्नू-हुजूर, अब सबर कोजिए, रोने-धोने से क्या फायदा ? यही सब अंधेर देख कर तो कभी-कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान हैं, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है।

मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब बह चला गया, तो बाबू साहब ने कहा-आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता ।

देवी ने कहा-मोहब्बती आदमी है। रंज न होता, तो यहाँ क्यों आता ?
ᄃ
पंद्रह दिन गुजर गये । बाबूं साहब फिर दफ्तर जाने लगे । मुन्नू इस बोच में फिर कभी न अया ? अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था; लंकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार-बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। मुहल्ले की दो-चार नीच जाति की औरतें आतो थीं; लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था, वे भूठी सहानुभूति दिखा कर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थीं !

एक दिन कोई चार बजे मुन्नू फिर अगया, और आँगन में खड़ा हो कर बोला—मालकिन, मैं हूँ मुन्नू, जरा नीचे आा जाइएगा ।

देवी ने ऊपर हो से पूछा-क्या काम है ? कहो तो ।
मुन्नू—जरा आइए तो !

देवी नीचे आयी, तो मुन्नू ने कहा-रजा मियाँ बाहर बड़े हैं; और हुजूर से मातमपुरसी करते हैं।

देवी ने कहा-जा कर कह दो, ईशवर को जो मरजी थी, वह हुई।
रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनीं। बाहर ही से बोलाखुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टु कड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था। आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती, तो और तो क्या कर सकता था; मगर मोटरवाले को बिला सजा कराये न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा ही की मोटर होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे, यह भी कोई बात है। मोटर चला कर क्या छोई किसी की जान ले लेगा ! फूल-सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय ! अब कौन मुभे राजा भैया कह कर पुकारेगा ! खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर सिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू देब, यह तावीज ले जा कर बहू जी को दे दे। इसे अपने जूड़े में बाँध लेंगी। खुदा ने चाहा, तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे-बुरे ख्वाब दिखायी देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारो शिकायतें इस तावीज से दूर हो जायैमी। मैंने एक पहुँचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है ।

इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले, जब तक बाबू साहब आते न दिखायी दिये । श्यामकिशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जा कर गम्भीर भाव से बोले-रजा क्या करने आया था ?

देवी--यों ही मातमपुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है। यह खबर सुन कर दौड़ा आया था।

श्याम०--मर्द मद्दों से मातमपुरसी करते हैं या औरतों से ?
देवी-तुम न मिले, तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया।
इयाम०-इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझ्ससे मिलने आये, वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है । इसमें कोई हरज नहीं, क्यों ?

देवी-सबसे मिलने मैं थोड़े ही जा रही हूँ ?

श्याम०- तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा ?
देवो-तुम तो जरा-जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो।
श्याम०-यह् जरा-सी बात है! एक भले घर की स्ती एक शोहदे से बातें करे, यह्ह जरा-सी बात है ! तो बड़ी-सी बात किसे कहते हैं ? यह जरा-सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गरदन घोंट दूँ तो भी मुमे पाप न लगेगा; देखता हूँ, फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पा कर भी तुम्हारी आँखें नहीं बुलीं। अबकी क्या मुभे ले बीतना चाहती हो ?

देवी सन्नाटे में आा गयी। एक तो लड़की का शोक! उस पर यह अपशब्दों को बौछार और भीषण आक्षेप! उसके सिर में चक्कर-सा आ गया। बैठ कर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी ! केवल यही शब्द उसके मुँह से निकले।

बाबू साहब गरज कर बोले-यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो, तो मुभे भी तुम्हारे अमर होने को आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाय, उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा ?

देवी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा—क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो ? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती ?

श्याम०-में कहता हूँ, चुप रह!
देवी-क्यों चुप रहूँ; क्या किसी की जबान बंद कर दोगे ?
श्याम०-फिर बोले जाती है ? में उठ कर सिर तोड़ दूँगा ?
देवी-क्या सिर तोड़ दोगे, कोई जबरदस्ती है ?
श्याम०-अच्छा तो बुला, देलें तेरा कौन हिमायती है ?
यह कहते हुए बाबू साहव झल्ला कर उठे, और देवो को कई थप्पड़ और घूँसे लगा दियें; मगर वह न रोयी न चिल्लायी, न जबान से एक शब्द निकाला, केवल अर्थ-शून्य नेत्रों से पति को ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह अदमी है या कुछ और ।

जब श्यामकिशोर मार-पीट कर अलग खड़े हो गये, तो देवी ने कहादिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो। फिर शायद यह् अवसर न मिले।

श्यामकिशोर ने जवाब दिया-सिर काट लूँगा, सिर, तू है किस फेर में ? यह कहते हुए वह नीचे चले गये, झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किये और कहीं चले गये ।

अब देवी की आँखों से आँसू की नदी बहने लगी।
रात के दस बज गये; पर श्यामकिशोर घर न लौटे। रोते-रोते देवी की आँखें सूज आयीं। कोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता था कि श्याम्मिशोर को उसके साथ करी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुँह अवश्य जोहते रहते थे; लेकिनि वह् बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने हो के लिए उससे मीठी-मीठो प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वाँग था। उसे याद हो न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो! अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही! फिर उसके साथ क्यों न अत्याचार किये जायँ ? उसने सोचा—कुछ नहीं ! अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इस जरा-सी बात पर यों मुझ पर टूट पड़ते । कोई न कोई लांछन लगा कर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है, तो मैं क्यों इ्नकी रोटियाँ और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूँ ? जब प्रेम ही नहीं रहा, तो मेरे यहाँ रहने को धिककार है ! मैके में कुछ न सही; यह दुर्गति न होगी। इनकी यही इच्छा है, तो यही सही । मैं भो समझ लूँगी कि विधवा हो गयो ।

ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे । उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मार-पीट शुरू कर दें । कितने कोध में भरे हुए यहाँ से गये। वाह री तकदोर ! अब मैं इतनी नीच हो गयी कि मेहतरों से, जूतेवालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुँह से निकालते शर्म भी नहीं आती ! ना-जाने इनके मऩ में ऐसी बातें कैसे आती हैं । कुछ नहीं, वह स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी हैं। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही । जहाँ इज्जत नहीं, मर्यदा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेह्याई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो गयी ही नहीं कि यह

जो चाहें करें, मारें या काटें, पड़ो सहा करूँ। सोता-जसी पहिनयाँ होती थी, तो राम-जैसे पति भी होते थे !

देवी को अब ऐसी शंका होने लगी कि कहों श्यामकिशेर आते ही आते सचमुच उसका गला न दबा दें, या छुरी भोंक दें । वह समाचार-पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पढ़ चुकी थी। शहर ही में ऐसी कई घटनाएँ हो चुकी थीं। मारे भय के वह थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों को कुशल न थी।

देवी ने कपड़ों को एक छोटी-सी बकुची बाँधी और सोचने लगी-यहाँ से कसे निकलूँ ? और फिर वहाँ से निकल कर जाऊँ कहाँ ? कहीं इस व₹त मुन्नू का पता लग जाता, तो बड़ा काम निकलता। वह मुभे क्या मेंके न पहुँचा देता ? एक बार मैके पहुँच भर जाती । फिर तो लाला सिर पटक कर रह जायँ, भूल कर भी न आऊँ। यह भी क्या याद करेंगे। रूपये क्यों छोड़ दूँ, जिसमें यह मजे से गुलछर्रे उड़ायें ? मैंने हो तो काट-छाट कर जमा किये हैं। इनकी कौन-सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती, तो कौड़ो न बचती। पैसा-पैसा बचाती रहतो थी।

देवी ने जा कर नीचे के किवाड़ बंद कर दिये । फिर संदूक खोल कर अपने सारे जेवर और रुपये निकाल कर बकुची में बाँध लिये । सब के सब करेंसी नोट थे; विशेष बोझ भी न हुआा ।

एका-एक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धकका मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झाँक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जा कर द्वार खोल दे । फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किये, मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित की दशा को साफ प्रगट कर रहा था। देवो शेर के मुँह में जाने का साहस न कर सकी।

आखिर श्यामकिशोर ने चिल्ला कर कहा—ओ डैम ! किवाड़ खोल, ओ बलाडी ! किवाड़ खोल, अभी खोल !

देवो की रही-सही हिम्मत भी जाती रही। श्यामकिशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पी कर आये हैं। किबाड़ तो न

खोलूँगी चाहे तोड़ ही डालो । अब तुम मुभे इस घर में पाओगे हो नहीं, मारोगे कहाँ से ? तुम्हें खूब पहचान गयी।

श्यामकिशोर पंद्रह-बीस मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद ऊल-जलूल बकते चले गये। दो-चार पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनायों । आप भी तो पढ़े-लिखे आदमी हो कर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती, तो क्या कीजिएगा ? जाइए, किसी यार-दोस्त के घर लेट रहिए; सबेरे आइएगा।

श्यामकिशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठायो और धीरे-धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगा कर आहट ली कि कहीं श्यामकिशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वह चले गये, तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आयी। उसे जरा भ़ी क्षोभ, जरा भी दुःख न था। बस, केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बच कर भाग जाऊँ। कोई ऐसा आदमो न था, जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आा सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारो आशाएँ अवलम्बित थीं। उसी से मिल कर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाय, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्यामकिशोर से वह अपनी जात न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पा कर वह अवश्य उसके मैके जायँगे, और उसे जबरदस्तो खींच लायेंगे। वह सारी यातनाएँ, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्यामकिशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित हो कर द्वेष में बदल जाता है।

थोड़ी ही दूर पर चौराहा था, कई ताँगेवाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा।
? 0
देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रात:काल उसने एक ताँगा किराये पर किया और परदे में बैठ कर चौक जा पहुँची। अभी दुकानें न खुली थीं; लेकिन पूछनें से रजा मियाँ का पता चल गया। उसको दूकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुला कर कहा-जा कर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा को अम्माँ तुमसे मिलने अयी हैं, अभी चलिए।

दस मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुँचे।
देवी ने सजल नेत्र हो कर कहा—तुम लोगों के पीछ मुभे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुभा, वह फिर कहूँगी। मुभे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले। नहीं तो वह मुभे जोती न छोड़ेंगे।

रजा ने मुन्नू की ओर देल T , मानो कह रहा है-देखो, चाल कैसी ठीक थी! देवी से बोला-आप निसाखातिर रहें, ऐसा घर दिला दूँगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भो पता न चलेगा। भापको किसी बात की तकलीफ न होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू ज़ो, बाबू साहब आपके लायक थे नहीं ।

मुन्नू—कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबू जी को दालमंडी की हवा लग गयी है; पर आप मानती ही न थीं। अज रात ही को मैंने गुलाबजान के कोठे पर से उतरते देखा। नेे में चूर थे।

देवी-भूठी बात । उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है, और गुस्से में आ कर उन्हें नेक-बद कुछ नहीं सूझता; लेकिन निगाह के बुरे नहीं ।

मुन्नू—हुजूर मानती ही नहीं, तो क्या करूँ। अच्छा कभी दिखा दूँगा, तब तो मानिएगा ।

रजा-अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुँचा दे। ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ। आपके लायक बहुत ही अच्छा है।

देवी-तुम्हारे घर में बहुत-सो औरतें होंगी ?
रजा—कोई नहीं है, बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात को तकलीफ न होगो । मैं मकान देखने जा रहा हूँ।

देवी—जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आगना। देखना घर आये कि नहीं ?

१०

रजा-बाबू साहब से तो मुभ्भे चिढ़ हो गयी है। शायद नजर में आ जायँ तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाय। जो मर्द आप-जैसी हुस्न की देबो की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं ।

मुन्नू - बहुत ठीक कहते हो, भैया। ऐसी सरीफजादी को न जाने किस मुँह से डाँटते हैं ! मुभे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गये, कभी एक बात न कही।

रजा मकान देखने गया, और ताँगा रजा के घर की तरफ चला ।
देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ-कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं हैं ? लेकिन कैसे मालूम हो ? यह सल्य है कि देवी ने जीवन-षर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था; पर इतनी ही देर में उसे कुछ्छ पश्चात्ताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी-बैठी क्या करेगो; यह कुछ उसकी समझ में न आता था । उसने दिल में कहा - क्यों न घर लौट चलूँ ? ईश्वर करे, वह अभी घर न आये हों। मुन्नू से बोली-तुम जरा दौड़ कर देखो तो, बाबू जो घर आये कि नहीं ?

मुन्नू-आप चल कर आराम से बैंें, मूं देख आता हूँ।
देवी—मैं अंदर न जाऊँगो।
मुन्न- खुदा की कसम खाके कहता हूं, घर बिलकुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पायें, तो आग में कूद पड़ें।

देवी इवके से उतर कर अंदर चली गयो । चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ायी; किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी, और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी ? क्या फिर उसे डालियों पर चह्कना नसीब होगा ?

## ? ?

श्यामकिशोर सबेरे घर लौटे, तो उनका चित्त शंत्त हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित् देवो घर में न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन-से हो गया। इतने सबेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगलसूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े हो कर अंदर की आहट ली। कोई आवाज

न सुनायो दी। आँगन में गये, वहाँ भों सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सूना ! घर काटने को दौड़ रहा था। श्यामकिशोर ने अब जरा सतर्क हो कर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारत। गहने का संदूक भी खालो। अव क्या अ्रम हो सकता था। कोई गंगा-₹नान के लिए जाता है, तो पर के रुपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गयी। अब इसमें लेश-मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गयो है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भो लायी जा सकती हैं; लेकिन दुनिया क्या कहेगी ?

श्यामकिशोर ने अब चारपाई पर बैठ कर ठंडे दिल से इस घटना को तिवेचना करनी शुरु की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ट् मुन्नू ने ही बहक़्या है। आस्तिर बाबू जी का कर्तव्य क्या था ? उन्होंने वह पुरान मकान छोड़ दिया, देवो को बार-बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे ? क्या मारना अनुचित था ? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाय, तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था ? कोई दूसरी स्त्री, जिसके हृदय में पहले ही से विष न भर दिधा गया हो, केवल मार खा कर घर से न निकल जाती। अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है।

बाबू साहब ने फिर सोचा —अभो जरा देर में महरी आयेगी। वह देवी को घर में न देख कर पूछेगो, तो क्या जवाब दूँगा ? दम के दम में सारे महल्ले में यह ग्रबर फैल जायगो। हाय भगवान् ! क्या करूँ ? श्यामकिशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चात्ताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती, तो वह उसकी हत्रा कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते । उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था, क्रोध बहुधा विरकित का रूप धारण कर लिया करता है। श्यामकिशोर को संसार से घूणा हो गयी। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाय तो किसी से क्या आशा की जाय ? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते है, जब वह अपनी न हुई, तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घरवालों से लड़ाई की,

भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते । उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी, जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा-सा सिर भी दुखता था, तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बंठे रह जाते थे । वही सत्री आज उनसे दगा कर गयी, केवल एक गुंडे के बहकाने में आ कर उनके मुँह में कालिख लगा गयी। गुँडों पर इलजाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है ! जिसके दिल में खोट न हो, उसे कोई क्या बहका सकता है ? जब इस सत्री ने धोखा दिया, तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं। यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना-मात्र है। ऐसे संसार में रह कर दुःख और दुराशा के सिवा और क्या मिलना है। हा दुष्टा ! ले आज से तू स्वतंत्र है; जो चाहे कर; अत कोई तेरा हाथ पकड़नेवाला नहीं रहा। जिसे तू "प्रियतम" कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल ब्यवहार किया! चाहूँ, तो तुभे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूं; मगर क्या फायदा ! इसका फल नुभे ईशवर देंमे।

श्यामकिशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना, द्वार खुले छोड़ दिये और गंगा-तट की ओर चले।

## कजाकी

मेरी बाल-र्मृतियों में ‘कजाकी’ एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज चालीस साल गुजर गये ; लेकिन कजाको की मूरित अभी तक आँखों के सामने नाच रही है। मै उन दिनों अपने पिता के साथ अ丁जमगढ़ को एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हँसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदादिल । वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात-भर रहता और सबेरे डाक लेकर चला जाता । शाम को फिर उधर से डाक ले कर आा जाता । मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही चार बजते, ब्याकुल हो कर, सड़क पर आा कर, खड़ा हो जाता, और थोड़ी देर में कजाको कंधे पर बल्लम रखे, उसकी सुँझुनी बजाता, दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलायी देता। वह्र साँवले रंग का गठीला, लम्बा जवान था। शरीर साँचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूनिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटौ-छोटी मूँछें, उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम हीतती थीं 1 मुभे देख कर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुँझ्मनी और जोर से बजने लगती, और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुभे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आँखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुभ्षे कंधे पर लिये हुए दौड़ने लगता, तब तो ऐसा मालूम होता, मानो मिं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ।

कजाको डाकखाने में पहुँचता, तो पसीने से तर रहता ; लेकिन आराम करने की आदादत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को ले कर किसी मैदान में निकल जाता, कभी हमारे स़थ खेलता, कभी बिरहे गा कर सुनाता और कभो कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मार-पोट, भूत-प्रेत की सैकड़ों

कहानियाँ याद थीं। मैं ये कहानियाँ सुन कर विस्मय-पूर्ण अनंद में मग्न हो जाता ; उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूट कर दीन-दुखी प्राणियों का पालन करते थे । मुभे उन पर घृणा के बदले शद्धा होती थी।
$२$
एक दिन कजाकी को डाक का थैला ले कर आने में देर हो गयी। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलायी न दिया । मैं खोया हुआा-सा सड़क पर हूर तक आंखें फाड़-फाड़ कर देखता था; पर वह परिचित रेखा न दिखलायी पड़ती थी। कान लगा कर सुनता था; 'झुन-झुन' की वह आमोदमय धर्वनि न सुनायी देती थी । प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता, तो पूछता—कजाकी आता है ? पर या तो कोई सुनता हो न था, या केवल सिर हिला देता था।

सहसा 'झुन-झुन' को आवाज कानों में आयी । मुभ्के अँधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलायी देतें थे—यहाँ तक कि माता जी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अँधेरा हो जाने के बाद, मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी; लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, व₹ कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गयी । मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग खड़ा हो गया।

कजाकी ने हैंस कर कहा—मारोगे, तो मैं एक चीज लाया हूँ, वह न दूँगा । मैंने साहस करके कहा—जाओ, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं।
कजाकी—अभी दिखा दूँ, तो दौड़ कर गोद में उठा लोगे।
मैंने पिघल कर कहा-अच्छा, दिखा दो ।
कजाकी-तो आ कर मेरे कंधे पर बंठ जाओ भाग चलूँ। आज बहुत देरे हो गयी है। बाबू जी बिगड़ रहे होंगे।

मैंने अकड़ कर कहा-पहिले दिखा ।
मेरी विजय हुई । अगर काजाकी को देर का डर न होता और वह एकें मिनट भी और रक सकता, तो शायद पाँसा पलट जातां। उसने कोई चींने

दिखलायी, जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाये हुए था; लम्बा मूँह था, और दो आँखें चमक रही थीं।

मैंने दौड़ कर उसे कजाकी की गोद से ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। आह! मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा ? तब से कठिन परीक्षाएँ पास कीं, अन्छा पद भी पाया, रायबहादुर भी हुआ; पर वह खुशी फिर न हारिल हुई। मैं उसे गोद में लिये, उसके कोसल स्पर्श का आनंद उठाता घर को ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका खयाल ही न रहा।

मैंने पूछा-यह कहाँ मिला, कजाको ?
कजाकी—भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा-सा जंगल है। उसमें बहुतसे हिरन हैं। मेरा बहुत जो चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाय, तो तुम्हें दूँ। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलायी दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा, तो सब के सब भागे। यह बच्चा भी भागा; लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। और हिरन तो बहुत दूर निकल गये, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी से इतनी देर हुई।

यों बातें करते हम दोनों डाकखाने पहुँचे। बाबू जी ने मुभे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा, केजाकी ही पर उनको निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोलेआज इतनी देर कहाँ लगायी ? अब थैला ले कर आया है, उसे ले कर क्या करूँ ? डाक तो चली गयी। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगायी ?

कजाकी के मुँह से आवाज न निकलो।
बाबू जी ने कहा-तुभे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है न, पेट भरा तो मोटा हो गया ! जब भूखों मरने लगेगा, तो आँखें खुलेंगी।

कजाकी चुपचाप खड़ा रहा।
बाबू जो का कोध और बढ़ा। बोले-अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सूअर, अब डाक लेके आया है। तेरा क्या बिगड़ेगा, जहाँ चाहेगा, मजूरो कर लेगा। माथे तो मेरे नायगी-जवाब तो मुझसे तलब होगा।

कजाकी ने हलँसे हो कर कहा-सरकार, अब कभी देर न होगो।
बाबू जी-आज क्यों देर की, इसका जबाब दे ?
कैस्रीं के पास इसका कोई जवांब न था।। आश्चर्य तो यह था कि मेरी

भी जबान बंद हो गुयो । बाबू जी बड़े गुस्सेवर थे। उन्हें काम बहुत करना पड़ता था, इसी से बात-बात पर नुँझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता हो न था। वह भो मुभे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल दो बार घंटेघंटे भर के लिए भोजन करने आते थे; बाकी सारे दिन द़क़रर में लिखा करते थे। उन्होंने बार-बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी; पर इसका कुछ असर न हुआा था। यहाँ तक कि तातील के दिन मी बाबू जी दफ़्तर हो में रहते थे । केवल माता जी उनका क्रोध शांत करना जानती थीं; पर वह दे़्तर में कैसे आतीं। बेचारा कजको उसी वक्त मेरे देखते-देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने का नादररी हुभम सुना दिया। आह! उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती, तो कजाकी को दे देता और बाबू जो को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाँका नहीं हुआ। किसो योद्धा को अपनो तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा, तो उसके हाथ काँप रहे थे और आँसों से आँसू बह रहे ये। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थो, जो मेरी गोद में मुंह छिपाये ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हो। जब कजाको चला तो में धीरे-धीरे उसके पीछेपीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आ कर कजाकीने कहा-भैया, अब घर जाओ; सांझ हो गयी।

मैं चुपचाप खड़ा अपने आँसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला—भैया, ममं कहों बाहर थोढ़े ही चला जाऊँगा। फिर आऊँगा और तुम्हें कंबे पर बैठा कर कुदाऊँगा। बाबू जी ने नौकरी ले ली है, तो क्या इतना भी न करने देंगे तुमको छोड़ कर में कहीं न जाऊँगा, भैया ! जा कर अम्माँ से कह दो, कजाकी जाता है। उसका कहा-सुना माफ करें ।

मैं दोड़ा हुआ घर गया; लेकिन अम्माँ जी से कुछ कहने के बदले बिलखबिलख कर रोने लगा। अम्माँ जी रसोई से बाहर निकल कर पूछने लगीं-क्या हुआ, बेटा ? किसने मारा ? बाबू जो ने कुछ कहा है ? अन्छा, रह तो जाओो, आज घर अाते हैं, पूछती हूँ । जब देखो, मेरे लढ़के को मारा करते हैं। चुप रहो

बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना।
मेंने बड़ी मुरिकल से आवाज संभाल कर कहा—कजाको...
अम्माँ ने समझा, कजाओी ने मारा है; बोलीं-अच्छा, आने दो कजाकी को देखो, खड़े-बड़े निकलवा देतो हूँ । हरकारा हो कर मेरे राजा बेटा को मारे ! आज ही तो साफा, बल्लम, सब छिनवाये लेती हूं। वाह !

मेंने जल्दी से कहा-नहीं, कजाकी ने नहीं मारा । बाबू जी ने उसे निकाल दिया है; उसका साफा, बल्लम छीन लिया-चपरास भी ले लो।

अम्माँ-यह तुम्हारे बाबू जी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है। फिर उसे क्यों निकाला !

मिंने कहा-आज उसे देर हो गयो थी।
यह कह कर मैंने हिरन के बन्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्माँ जी को निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देख कर वह सहसा चौंक पड़ीं और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं वह भयंकर जीव मुभे काट न खाय ! मं कहाँ तो फूट-फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्माँ की घबराहट देख कर खिलखिला कर हँस पड़ा ।

अम्माँ-अरे, यह तो हिरन का बच्चा है ! कहाँ मिला ? .
मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया—अम्माँ, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता, तो पकड़ हो न सकता। सन्-सनु, हवा को तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी पाँच-छ्छः घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा। तब कहीं जा कर बचा मिले । अम्मां जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गयी । इसलिए बाबू जी ने बेचारे को निकाल दिया-चपरास, साफा, बल्लम, सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा ? भूखों मर जायगा।

अम्माँ ने पूछ्धा-कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो लाओ।
मैंने कहा—बाहर तो खड़ा है। कहता था, अम्माँ जी से मेरा कहा-सुना माफ करवा देना।

अब तक अम्माँ जी मेरे वृत्तांत को दिल्लगी समझ रही थीं। शायद वह समझ्नती थीं कि बाबू जी ने कजाकी को डाँटा होगा; लेकिन मेरा अंतिम

वाक्य सुन कर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाको बरसास्त नहीं कर दिया गया । बाहर आ कर ‘कजाकी ! कजाकी’ पुकारने लगीं; पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार-बार पुकारा; हैनिन कजाकी वहाँ न था।

खाना तो मेंने खा लिया-बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खास कर जब रबड़ी भी सामने हो; भगर बड़ी रात तक पड़े-पड़े सोचता रहा—मेरे पास रुपये होते, तो एक लाख रूपये कजाकी को दे देता और कहता-बाबू जी से कभी मत बोलना। बेचारा भूखों मर जायगा! देखूँ, कल आता है कि नहों। अव क्या करेगा आ कर ? मगर आने को तो कह्ड गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊँगा।

यही हवाई किले बनाते-बनाते मुमे नींद आ गयो ।
३
दूसरे दिन में दिन भर अपने हिरन के बच्चे के सेवा-सरकार में उ्यसत रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ।। 'मुन्नू' नाम रखा गया। किर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे-पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बननेवाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चंय कर लिया; चारपाई, सैर करने की फिटन आधि की भी आयोजना कर लो ।

लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़-छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया मया है, अब उसे यहाँँ आाने की कोई जरूरत नहों रहो। फिर भी न-जाने मुभे क्यों यह आशा हो रहो थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुभे खयाल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मे तुरंत घर आया। अभ्माँ दिया-बत्ती कर रही थीं 1 मेंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे, टोकरी से गिरते आटे को एक लकीर बनाता हुआा भागा। आ कर सड़क पर खड़ा हुला हो था कि कजाको सामने से आता दिबलायो दिया। उसके पास बल्लम भो थी; कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भो बँधा हुआ था। बललम में डाक का घंला भी बंघा हुआ था। में दौड़ कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्भित

हो कर बोला—तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया, कजाकी ?
कजाकी ने मुभे उठा कर कंधे पर बैठालते हुए कहा-वह चपरास किस काम को थी, भैया ? नह तो गुलामी की चपरास थी, यंह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ।

यह कहते-कहते उसकी निगाह टांकरी पर पड़ी, जो वहीं रखी थी। बोलायह आटा कैसा है, भैया ?

मैंने सकुचाते हुए कहा—तुम्हारे ही लिए तो लाया हूँ। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा ?

कजाको की आँलें तो मैं न देख सका, उसके कंधे पर बैठा हुआ था; हाँ, उसको आवाज से मालूम हुआा कि उसका गला भर आया है। बोला-भेया, क्या रूसी ही रोटियाँ खाऊँगा ? दाल, नमक, धी—और तो कुछ नहीं है। मं अपनी भूल पर बहुत लन्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रुखी रोटियाँ कैसे खायगा ? लेकिन नमक, दाल, घो केसे लाऊं? अब तो अम्माँ चौके में होंगी। आटा ले कर तो किसी तरह भाग आया था (अभी तक मुमे न मालूम था कि मेरी चोरो पकड़ लो गयी; आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है ) । अब ये तोन-तीन चोजें कसे लाऊँगा? अम्माँ से माँगूँगा, तो कभी न देंगी। एकएक पैसे के लिए तो घंटों रलाती हैं, इतनी सारी चीजें क्यों देने लगीं ? एकाएक मुमे एक बात याद आयो। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रब छोड़े ये। मुझ्षे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह अदादत क्यों बदल गयी। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाकेमस्त न रहता। बाबू जो मुभे प्यार तो कभी न करते थे; पर वैसे ब्बूब देते थे; शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण, मुस्रसे fिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सब से आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था \ इस बाधा को वह दूर हो से टाल देते थे। अम्माँ जी का स्वभाव इससे ठोक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलनें से किसो काम में बाधा पड़ने का भव न था। आदमी लेटे-लेटे दिन भर रोना सुन सकता है; हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बंट जाता है। अभ्माँ भुमे प्यार तो बहुत करती थीं; पर वेसे का नाम सुनते ही उनकी. ल्योरियाँ बदल जाती थीं। 1 मेरे

पास कितबें न थीं। हाँ, एक बस्ता था, जिसमें डाकखाने के दो-चार फार्म तह करके पुस्तक रूप रखे हुए थे। मैंने सोचा-दाल, नमक और घी के लिए क्या चतने पैसे काफी न होंगे ? मेरी तो मुट्टो में नहीं आते। यह निश्चय करके मैने कहा-अच्छा, मुभे उतार दो, तो में दाल और नमक ला हूँ; मगर रोज आाया करोगे न ?

कजाकी—भैया, खाने को दोगे, तो क्यों न आऊँगा।
मैंने कहा—मँ रोज खाने को दूंगा।
कजाकी बोला—तो मैं रोज आऊँग।
मैं नीचे उतरा और दौड़ कर सारी पूँजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्ज मेरे पास कोहनूर होरा भी होता, तो उसको भेंट करने में मुभे पसोपेश न होता।

कजाकी ने विस्मित हो कर पूछ्छा-ये पैसे कहाँ पाये, भैया ?
मिंने गर्व से कहा-मेंरे ही तो हैं।
कजाको-जुम्हारो अम्माँ जो तुमको मारेंगी, कहेंगो—क्रजाकी ने फुसला कर मंगवा लिये होंगे। भैया, इन पैसों को मिठाई ले लेना और आटा मटके में रख देना। में भूलों नहीं मरता। मेरे दो हाथ हैं। में भला भूलों मर सकञा हूँ ?

मैंने बहुत कहा कि पैसे मेंरे हैं, हेकिन कजाको ने न लिये। उसने बड़ी देर तक इधर-उधर को सैर करायी, गीत सुनाये और मुभे घर पहुँचा कर चला गया । मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रब दो ।

मिंने घर में कदम रखा ही था कि अभ्माँ जी ने डाँट कर कहा-कयों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था ? अब चोरी करना सीखता है ? बता, किसको आाटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उघेड़ कर रख दूँगो ।

मेरी नानो मर भयो। अम्माँ क्रोध में संहृनी हो जाती थीं। सिटपिटा कर बोला-किसी को तो नहीं दिया।

अम्माँ-तूने आटा नहीं निकाला ? देख कितना आटा सारे आंगन में बिसरा घड़ा है ?

में चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थीं; चुमकारती थीं, पर मेरी जबान न खुलती थी। आनेवाली विपति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि

यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि विगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है, और न उठा कर लाते हो बनता था, मानो क्रिया-शक्ति ही लुत्त हो गयो हो; मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं ।

सहसा कजाकी ने पुकारा—बहू जो, आटा द्वार पर रखा हुआा है। भैया मुभे देने को ले गये थे।

यह सुनते ही अम्माँ द्वार की ओर चली गयीं। कजाकी से वह परदा न करतो थीं। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो में नहीं जानता; लेकिन अभ्माँ जी खाली टोकरी लिये हुए घर में अर्यीं। फिर कोठरी में जा कर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गयों। मेंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझ्नसे वहाँ खड़े न रहा गया।

अम्माँ जी के पीछेकीछेक्ष में भी गया। अम्माँ ने द्वार पर कई बार पुकारा; मगर कजाकी चला गया था।

मिंने बड़ी धीरता से कहा-मँं जा कर खोज लाऊँ, अम्माँ ज़ी ? अम्मां जो ने किवाड़े बंद करते हुए कहा-तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे, अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना; में आती हूँ। तब तक न-जाने कहाँ सिसक गया। बड़ा संकोची है! आटा तो लेता ही न था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगौछ में बाँघ दिया। मुभे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न-जाने बेचारे के घर में कुछ्छ खाने को है कि नहीं। रुपये लायी थी कि दे दूँगे; पर न-जाने कहाँ चला गया। अब तो मुभे भी साहत हुआ। मैने अपनी चोरो की पूरी कथा कह डालो। बच्चों के साथ समझ़दार बच्चे बन कर माँ-बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनो शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बन कर नहीं।

अन्माँ जी ने कहा-तुमने मुझझसे पूछ्छ क्यों न लिया ? क्या मैं कजाको को थोड़ा-सा आटा न देती ?

मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा-इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गयी है, जो चाहे दे डालो; हेकिन मैं माँगता, तो मारने दौड़ती। हाँ यह सोच कर चित्त प्रसत्न हुआ कि अब कजाकी फूख्जों न. मरेगा। अम्माँ जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुभे कंबे पर बिठा कर सैर करायेगा।

दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर

जा कर खड़ा हो गया। मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिये जल गये, रासते में सन्नाटा छा गया; पर कजाको न आया।

मैं रोता हुआा घर आया। अम्माँजो ने पूछा-क्यों रोते हो, बेटा ? क्या कजाकी नहीं आया ?

मैं और जोर से रोने लगा। अम्माँ जी ने मुभे छाती से लगा लिया। मुभे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गद्गद हो गया है।

उन्होंने कहा—बेटा, चुप हो जाओ । मैं कल किसी हरकारे को भेज कर कजाकी को बुलवाँँगी।

मैं रोते ही रोते सो गया।। सबेरे ज्यों ही आँखें खुलीं, मैंने अम्माँ जी से कहा—कजाकी को बुलवा दो।

अम्माँ ने कहा—आदमी गया है, बेटा ! कजाकी आता होगा। खुश हो कर खेलने लगा । मुभे मालूम था कि अ干्माँ जी जो बात कहती हैं, उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सबेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। दस बजे जब मैं मुन्नू को लिये हुए घर आया, तो मालूम हुआ कि कजाको अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी सत्रो रो रही थी कि नजाने कहाँ चले गये । उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है।

बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन-सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन-सा काँटा उनके ह्दय में खटक रहा है, क्यों बार-बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैंे रहते हैं, खेलने में जी नहीं लगता ? मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता। आँसें कजाकी को ढूँढ़ रही थीं । वह कहाँ चला गया ? कहीं भाग तो नहीं गया ?

तीसरे पहर को में खोया हुआ-सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा । हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआा दौड़ा; पर गली में उसका पता न था, न-जाने किधर गायब हो गया। मैंजे गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा; मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली।

घर आर कर मैंने अभ्माँ जी से यह् बात कही । मुभे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुन कर बहुत fिंचित हो गयीं ।

इसके बाद दो-तीन दिन तक कजाकी न दिखलायी दिया। मैं भी अब उसे कुछ-कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं । जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को दो-चार दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं।

दस-बारह दिन और बीत गये। दोपहर का समय था। बाबू जी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियाँ बाँध रहा था। एक औरत घूँघट निकाले हुए अयी और आँगन में खड़ी हो गयी। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी, सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा—भैया, बहू जो कहाँ हैं ?

मैंने उसके पास जा कर उसका मुँह देखते हुए कहा-तुम कौन हो, क्या बेचती हो ?
औरत—कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लायी हूँ। भैया, तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं न ?

मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देख कर पूछाकहाँ से लायी हो ? देखें।

औरत-तुम्हारे हरकारे ने भेजा है, भैया !
मैंने उछल कर पूछा-कजाकी ने ?
औरत ने सिर हिला कर 'हाँ' कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्माँ जी भी रसोई से निकल आयों। उसने अम्माँ के पैरों को सपर्श किया। अम्माँ ने पूछा-तू कजाकी की घरवाली है ?

औरत ने सिर झुका लिया।
अम्माँ-आजकल कजाकी क्या करता है ?
औरत ने रो कर कहा-बह जी, जिस दिन से आपके पास से आटा ले कर गये हैं, उसी दिन से बोमार पड़े हैं-। बस, भैया-भैया किया करते हैं। भेया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक-चौंक कर 'भैया ! भैया !' कहते हुए द्वार को ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है, बहू जी ! एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिये और एक गली में छिप कर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया, तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं ।

मिंने कहा—हॉं-हाँ, मेंने उस दिन तुमसे जो कहा था, अम्माँ जी !
अम्मां-चर में कुछ खाने-पीने को है ?
औरत—हाँ बहू जी, तुम्हारे आसिरबाद से खाने-पीने का दुःख नहीं है। आज सबेरे उठे और तालाब की ओर चले गये। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओो, हवा लग जायगी । मगर न माना ! मारे कमजोरो के पैर काँपने लगते हैं; मगर तालाब में घुस कर ये कमल गट्टे तोड़ लाये । तब मुझसे कहा-ले जा, भैया कों दे आ। उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल-छ्छेम पूछ्छती आना।

मिंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिये थे और मजे से चख़ रहा था। अम्माँ ने बहुत आँखें दिखायीं; मग़र यहाँ इतना सत्र कहाँ !

अम्माँ ने कहा—कह देना सब कुशल है ।
मेंने कहा-यह् भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंग, हाँ !

बाबू जी लाना खा कर निकल आये थे। तौलिये से हाथ-मुंह पोंघते हुए बोले—और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जायगा।

औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चलो गयी। अम्माँ ने बहुत पुकारा; पर वह न रुकी। शायद अम्माँ जो उसे सीधा देना चाहती थीं।

अभ्माँ ने पूछ्छा—सचमुच बहाल हो गया ?
बाबू जी-और क्या भूळे ही बुला रहा हूं। मिंने तो पाँचवें ही दिन उसकी, बहाली की रिपोर्ट की थी।

अम्माँ-यह तुमने बहुत अच्छा किया ।
बाबू जी-उसकी बीमारी की यही दवा है।
प्रात:काल मैं उठा, तो क्या देखता हू कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला था रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था, बूढ़ा हो गया है। हरा-भरा पेड़ सूख कर ठूँठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुभे उठा कर कंधे पर बैठालने की चेष्टा करने लगा; पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भाँति

भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और में उसकी पोठ पर सवार हो कर डाकबाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था।

बाबू जो ने कहा-कजाकी, तुम बहाल हो गये। अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिता जी के पैरों पर निर पड़ा; मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था-मुन्नू मिला, तो कजाकी छूटा; कजाकी आया, तो मुन्नू हाथ से गया और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दु:ख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक में खाने न बैठूँ, वह भी कुछ्ध न खाता था। उसे भात से बहुत हो रुचि थी; लेकिन जब तक खूब घो न पड़ा हो, उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उउता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलनमून्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़ कर घर से बाहर निकाल देता था।

कजाकी को डाकखाने में छ्षोड़ कर जब मैं खाना खाने गया, तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी दो-चार ही कौर खाये थे कि एक बड़ा-सा झबरा कुता आँगन में दिखायी दिया। मून्नू उसे देखते हो दौड़ा 1 दूसरे घर में जा कर कुत्ता चूहा हो जाता है। क्षबरा कुत्ता उसे आते देख कर भागा। मून्नू को अब लौट आना चाहिए था; मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर ही संतोष न हुला। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद खयाल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुँच गया था, जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था, जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते-भगाते कदाचित् अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलट कर मून्नू की गरदन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुँह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोंटययों ने शोर मचाया, तो मैं दौढ़ा। बेखा, तो मून्नू मरा पड़ा है और झ्ञबरे का कहीं पता नहीं ।

## आँगुओं की होली

नामों को बिगाड़ने की प्रथा न-जाने कब चली और कहाँ शुरु हुई । कोई इस संसार-ब्यापी रोग का पता लगाये तो ऐतिह्तासिक संसार में अवश्य हो अपना नाम छोड़ जाय। पंडित का नाम तो श्रीविलास था; पर मित्र लोग सिलबिल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ्छ न कुछ पड़ जाता है बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे हैं; भगर पाजामे का इजारबंद नीचे लटक रहा है। सिर पर फेल्ट-कैप है; पर लम्बी-सी चुटिया पीछे, झांक रही है, अचकन यों बहुत सुंदर है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी । दिवाली गुजर जाती पर वह् भलामानस कौड़ो हाथ में न लेता। और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। तीन दिन वह घर से बाहर न निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बेठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बचा फँस जायँ, मगर घर में घुस कर तो फौजदारो नहीं की जाती। एक-आंध बार फँसे भो, मगर घिधिया-पुदिया कर बेदाग निकल गये।

लेकिन अबर्की समस्या बहुत कठिन हो गयी थी। शास्त्रों के अनुसार २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी-बहुत कसर रही, वह तीन वर्ष के गौने की मुद्त ने पूरी कर दी । यद्यपि स्त्री से उन्हें कोई शंका न थी, तथापि वह औरतों को सिर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना-बुराना ढंग पसंद था। बीवी को जब कस कर डाँट दिया, तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि समुराल के लोग भी होली मनाने आनेवाले थे। पुरानी मसल है 'बहन अंदर तो भाई सिकंदर'। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। मित्र लोस घर में न ना सकते थे; लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है ।

स्त्री ने आँख फाड़ कर कहा—अरे भैया ! क्या सचमुच रंग न घर लाओगे ? यह कैसी होली है, बाबा ?

सिलबिल ने ल्योरियाँ चढ़ा कर कहा-बस, मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुभे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आयेगा और न कोई छुएगा ? मुभे कपड़ों पर लाल छींटे देख कर मचली आने लगती है। हमारे घर में ऐसी हो होली होती है।

स्त्री ने सिर द्नुका कर कहा - तो न लाना रंग-संग, मुभे रंग ले कर क्या करना है। जब तुम्हीं रंग न छुओगे, तो मैं कैसे छू सकती हूँ। सिलबिल ने प्रसन्न हो कर कहा-निस्संदेह यही साघ्वी स्त्री का धर्म है ।
'लेकिन भैया तो आनेवाले हैं । वह क्यों मानेंगे ?'
‘उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है। उसे सफल करना तुम्हारा काम है। में बोमार बन जाऊँगा। एक चादर ओढ़ कर लेट रहूँगा। तुम कहना, इन्हें ज्वर आ मया। बस, चलो छुट्टी हुई ।'

स्नी ने आँब नचा कर कहा-ए नौज, कैसी बातें मुंह से निकालते हो ! ज्वर जाय मुद्द्र के घर, यहाँ आाये तो मुंह झुलस दूँ निगोड़े का ।
'तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है ?'
'तुम ऊपरवाली छ्छोटी कोठरी में छिप रहना, में कह दूँगी, उन्होंने जुलाब लिया है । बाहर निकलेंगे तो हवा लग जायगी।

पंडित जी खिल उठे-बस, बस, यही सबसे अच्छा।
होली का दिन है। बाहर हाहाकार मचा हुआा है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले, सभी रंगों का मेल हो गया है और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव नहों। हाँं, देवता बचें। सिलबिल के दोनों साले मुहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दिवानखाने के फर्श, दीवारें-चहाँ तक कि तसदोरें भी रंग उठी थीं। घर में भी यही हाल था। मुहल्ले की ननदें भला कब मानने लगी थीं। परनाला तक रंगीन हो गया था।

बड़े साले ने पूछ्छा—क्यों री चम्पा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अन्छ्धी नहीं ? खाना खाने भी न आये ?

चम्पा ने सिर झुका कर कहा—हाँ भैया, रात हो से पेट में कुछ्छ दर्द होने लगा। डाक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है ।

जरा देर बाद छोटे साले ने कहा-क्यों जोजी जी, क्या भाई साहब नीचे नहीं अयेंगे ? ऐसी भी क्या बोमारी है ! कहो तो ऊपर जा कर देख आऊँ।

चम्पा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा-नहीं-नहीं, ऊपर मत जैयो! वह रंग्वंग न खेलेंगे । डाक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है।

दोनों भाई हाथ मल कर रह गये ।
सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी-जीजा जो के कपड़ों के साथ क्यों न होली खेलें। वे तो नहीं बीमार हैं।

बड़े माई के मन में भी यह बात बैठ गयी। बहनं बेचारी अब क्या करती ? सिकंदरों ने कुंजियाँ उसके हाथ से लों और सिलबिल के सारे कपड़े निकालनिकाल कर रंग डाले । रूमाल तक न छोड़ा। जब चम्पा ने उन कपड़ों को आँगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो. ऐसा जान पड़ा, मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रँंगे हों। सिलबिल ऊपर बैठे-बैंे यह तमाशा देख रहे थे; पर जबान न खोलते थे। छाती पर साँप-सा लोट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गये, दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा । इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था।

घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे । मुहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चस्पा भो जुटी हुई थी । दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आँगन में भोजन करने बैंठ, तो बड़े साले ने चम्पा से पूछा-कुछ उनके लिए भी खिचड़ीविचड़ी बनायी है! पूरियाँ तो बेचारे आज खा न सकेंगे !

चम्पा ने कहा—अभी तो नहीं बनायी, अब बना लूँगी।
'वाह री तेरी अवल ! अभी तक तुभे इतनी फिक्र नहीं कि वह बेचारे खायंगे क्या। तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूँग की दाल ।'

लीजिए-खिचड़ो पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरु किया । सिलबिल ऊपर बेठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था-विवाह! चम्पा न आती, तो ये साले क्यों

आते, कपड़ा क्यों खराब होते, होली के दिन मूँग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती ? मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों नें भोजन किया, उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गयी। बड़े साले ने खुद चम्पा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आये ।

सिलबिल ने थाली की और कुपित नेत्रों से देख कर कहा-इसे मेरे सामने से हटा ले जाव।
'क्या आज उपवास ही करोगे ?'
'तुम्हारी यही इच्छा है, तो यही सही।'
‘मैंने क्या किया। सबेरे से जुती हुई हूँ। मैया ने खुद खिचड़ी डलवायी और मुभे यहाँ भेजा ।'
'हाँ, वह तो मैं देख रहा हूँ कि मैं घर का स्वामी नहीं। सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है, मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती, तो और लोगों के पहले ही मेरे पास थाली न पहुँच जाती। मैं इसे पतिव्रत धर्म के विएद्ध समझता हूँ, और क्या कहू !'
'तुम तो देख रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे।'
'अच्छ्छी दिल्लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ायें और मुभे मूँग की खिचड़ी दी जाय। वाह रे नसीब !'
'तुम इसे दो-चार कौर खा लो, मुभे ज्यों ही अवसर मिलेगा, दूसरी थाली लाऊँगी।
'सारे वपड़े रँगवा डाले, दपतर कैसे जाऊँगा ? यह दिल्लगी मुभे जरा भी नहीं भाती । मैं इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी ? क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ ?
'जबरदस्ती छोन ली । तुमने सुना नहीं ? करती क्या ?'
'अच्छा, जो हुआ सो हुआ, यह थाली ले जाव । धर्म समझना तो दूसरी थालो लाना, नहीं तो आज घ्रत ही सही ।'

एकाएक पंरों की आहट पा कर fिलबिल ने सामने देखा, तो दोनों साले आ रहें हैं। उन्हुं देखते ही बिचारे ने मुँह बना लिया, चादर से शरीर ढेंक लिया और कराहने लगे।

बड़े साले ने कहा-कहिए, कैसी तबीयत है ? थोड़ी-सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलबिल ने मुंह बना कर कहा—अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है। 'नहीं, उपवास करना तो हानिकर होगा। खिचड़ी खा लीजिए।'
बेचारे सिलबिल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी! जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गयी, दोनों वहाँ डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन ब्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठूँस-ठूँस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए गुंजायश ही न रही ।

३
दस बजे रात को चम्पा उत्तम पदार्थों का थाल लिये पतिदेव के पास पहुँची ! महाशय मन ही मन झुँझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है । न जाने कहाँ से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। बारे चम्पा को थाल लाते देख कर कुछ अग्नि शांति हुई। बोले—अव तो बहुत सवेरा है, एक-दो घंटे बाद क्यों न आयीं ? चम्पा ने सामने थाली रख कर कहा-तुम तो न हारी ही मानते हो, न जीती। अब आखिर ये दो मेहमान आये हुए हैं, इनका सेवा-सत्कार न करू तो भी तो काम नहीं चलता । तुम्हीं को बुरा लगेगा। कौन रोज आयेंगे।
'ईशवर न करे कि रोज आयें, यहाँ तो एक ही दिन में बधिया बैठ गयी ।'
थाल की सुगंधमय, तरबतर चीजें देख कर सहसा पडित जी के मुखारविंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गयी। एक-एक चीज खाते थे और चम्पा को सराहते थे-सच कहता हूँ, चम्पा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खायी थीं। हलवाई साला क्या बनायेगा। जो चाहता है, कुछ इनाम दूँ।
'तुम मुभ्भै बना रहे हो। क्या करूँ जैसा बनाना आता है, बना लायी।'
'नहीं जो, सच कह रहा हूँ। मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गयी। आज मुभे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उदर से इतना नहीं, जितना आत्मा से है। बतलाओ, क्या इनाम दूँ ?
'जो माँगू, वह दोगे ?'
'दूँगा-जनेऊ की कसम खा कर कहता हूँ !'
'न दो तो मेरी बात जाय।'
'कहता हूँ भाई, अब कसे कहूँ। क्या लिखा-पढ़ी कर दूँ ?’
'अच्छा, तो मांगती हूँ । मुभे अपने साथ होली खेलने दो ।'
पंडित जी का रंग उड़ गया। अंखें फाड़ कर बोले-होली खेलने दूँ ? मैं तो होली खेलता नहीं। कभी नहीं खेला। होली खेलना होता, तो घर में छिप कर क्यों बैठता।
'औरों के साथ मत खेलो; लेकिन मेरे साथ तो खेलना हो पड़ेगा ।'
'यह मेरे नियम के विरद्ध है। जिस चीज को अपने घर में उचित समभूँ, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समभूं, सोचो ।'

चम्पा ने सिर नीचा करके कहा—पर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो, जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप भी है।

पंडित जी झेंपते हुए बोल-अच्छा भाई, तुम जोती, मैं हारा। अब मैं तुम से यही दान माँगता हूं...
'पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पोछे मुझसे दान माँगना'-यह कहते हुए चम्पा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पाँव तक नहला दिया। जब तक वह उठ कर भागे उसने मुट्ठी भर गुलाल ले कर सारे मुंह में पोत दिया । पंडित जी रोनी सूरत बना कर बोले-अभी और कसर बाकी हो, तो वह भी परी कर लो । मैं न जानता शा कि तुम मेरी अस्तीन का साँप बनोगी । अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा ?

चम्पा ने पति के मुख की ओर देखा, तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था। पछता कर बोली—क्या तुम सचमुच बुरा मान गये हो ? मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुभे चिढ़ा रहे हो।

शीविलास ने काँषते हए स्वर में कहा-'नहीं चम्पा, मुभे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुभे उस कर्तव्य को याद दिला दी, जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो, मेरे परम मित्र मनहरनाथ का है, जो अब संसार में नहीं है। तुमसे क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था! देश की दशा देख-देख कर उसका खून जलता रहता था। $? \varepsilon-२ \circ$ भी कोई उम्र होती है; पर वह उसी उम्र में अपने जोवन का मार्ग

निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पा कर वह इस तरह उसे पकड़ता था, मानो सम्पत्ति हो। जन्म का विरागी था। वासना तो उसे छू ही न गयी थी। हमारे और साथी सैर-सपाटे करते थे; पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार, कहीं अन्याय देखा और भवें तन गयीं, कहीं पत्रों में अल्याचार की खबर देखी और चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिते फिरता था। स्त्री-जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा ? स्तो उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। पाँच वर्ष हुए, यही होली का दिन था 1 मैं भंग के नशे में चूर, रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआा, उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया, तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है। पूद्धा-कहाँ जा रहे हो ?
'उसने मेरा हाय पकड़ कर कहा—तुम अच्छे वक्त पर आ गये. नहीं तो मुभे जाना पड़ता । एक अनाथ बुढ़िया मर गयी है, कोई उसे कंधा देनेवाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा हृआ है, कोई मिन्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाये बैठा है। कोई लाश को उठानेवाला नहीं । बाह्मण-क्षत्री उस चमारिन की लाश कैसे छुरएँगे, उनका तो घर्म भष्ट होता है, कोई तैयार नहीं होता ! बड़ी मुश्किल से दो कहार मिले हैं। एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो, चलें।’

हाय ! अगर में जानता कि यह प्यारे मनहर का आदेश है, तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि न होती। मेंरे घर कई मिन्न आये हुए थे। गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठा कर नदी जाना मुभे अप्रिय लगा। बोला—इस वक्त तो भाई, में नहीं जा सकूँगा। घर पर मेहमान बैंठे हुए हैं। में तुम्हें बुलाने आया था।

मनहर ने मेरी ओर तिरसकार के नेत्रों से देख कर कहा—अच्छ्धी बात है, तुम जाओ; में और कोई साथी खोज लूँगा। मंगर तुमसे मुभे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने भी वही कहा, जो तुमसे पहले औरों ने कहा था। कोई नयी

बात नहों थी। अगर हम लोग अपने कर्तंब्य को भूल न गये होते, तो आज यह दशा ही क्यों होती ? ऐसी होलो को धिक्कार है ! व्योहार तमाशा देखने, अन्छ्धी-अच्छी चीजें खाने और अन्छे-अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। यह व्रत है, तप है, अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना हो त्योहार का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने के पहले खून को लाल कर लो। सुफेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती ।

यह कह कर वह चला गया। मुभे उस वक्त यह फटकारें बहुत बुरी मालूम हुईं। अगर मुझमें वह सेवा-भाव न था, तो उसे मुभे यों धिक्कारने का कोई अधिकार न था। घर चला आया; पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूँजती रहीं। होली का सारा मजा बिगड़ गया।

एक महीने तक हम दोनों से मुलाकात न हुई। कालेज इम्तहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था। इसलिए कालेन में भी भेंट न होती थी। मुभ्म कुछ खबर नहीं, वह कब और कैसे बीमार पढ़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुके उसका एक पन्र मिला। हाय ! उस पत्र को पढ़ कर आज भी छाती फटने लगती है ।

श्रीविलास एक क्षण तक गला रक जाने के कारण बोल न सके। फिर बोल-किसो दिन तुम्हें फिर दिखाऊँगा। लिखा था, मुज़से आएखिरी बार मिल जा, अब शायद इस जीवन में मेंट न हो। खत मेरे हाण से छूट कर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के जिले में था। दूसरी गाड़ो जाने में आधा घंटे को कसर थी। तुरंत चल पड़ा। मगर उसके दर्शन न बदे थे। मेरे पहुँचने के पहले ही वह सिधार चुका था। चम्पा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेलो, होली ही नहीं, और सभी त्योहार छ्छोड़ दिये। ईश्वर ने शायद मुभे क्रिया को शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूं कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता; लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं। पर मुझ्लसे कोई काम लेनेवाला भो नहीं; लेकिन आज वह रंग डाल कर तुमने मुभे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईशवर मुभे ऐसी शक्ति दे कि में मन में हो नहीं, कर्म में भी मनहरन बनूँ।

यह कहते हुए श्रीविलास ने तश्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया।

## अग्नि-समाधि

साधु-संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, कितु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सन्संग का उलटा ही असर हुआ। उसे गाँजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा । जीवन-संग्राम में यह आनंद कहाँ ! किसी बट-वृक्ष के नीचे धूनो जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं, और तिल-तिल पर चरस के दम लग रहें हैं। बीचबोच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी-धतूरी में यह स्वर्ग-सुख कहाँ! चिलम भरना पयाग का कास था । भक्तों को परलोक में पुण्य-फल की आशा थी, पयाग को तत्काल फल मिलता था-चिलमों पर पह्ला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रोमुख से भगवत् चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विह्वल हो उठता था, उस पर आत्मविस्मृति-सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और क्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुँच जाता था। इसलिए जब उसको स्री रक्मिन रात के दस-गयारह बज जाने पर उसे बुलाने आती, तो पयाग को प्रत्यक्ष का कूर अनुभव होता, संसार उसे काँटों से भरा हुआा जंगल-सा दोखता, विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूव्हा नहीं जला और चने-चबैने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था, गाँव की चौकीदारी उसकी मीख्य थी, दो रुपये और कुछ आने वेतन मिलता था। वऱदी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर ज्ञाड़. लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चोरना। पयाग रक्त के घूँट पो-पी कर ये काम करता, क्योंकि अवजा शारीरिक और आधिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आँसू यों पुछते थे कि चीकीदारी में यदि कोई काम था, तो इतना ही, और महीने में चार दिन के लिए दो रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर, गाँव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं, तो नीचों पर रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का सम्वर्क हुआ, वह पयाग के जेत-बर्च की मद में

आ गयी। अतएव जीविका का प्रश्न दिनोंदिन चिन्तोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दम्पति गाँव में मजद्रूरी करता था। रविमन लकड़ियाँ तोड़ कर बाजार ले जाती, पयाग कभी आरा चलाता, कमी हल जोतता, कभी पुर हांकता। जो काम सामने आ जाय, उसमें जुट जाता था। हँसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्टन्द्ध आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता । उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए 'नहीं' न करता। किसी ने कुछ कहा और वह 'अच्छा भैया' कह कर दौड़ा। इसलिए उसका गाँवं में मान था। इसी की बदौलत निर्द्यम होने पर भी दो-तीन साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों-जून की तो बात ही क्या, जब महतों को यह ₹द्धि न प्रात्त थी, जिनके द्वार पर बैलों को तोन-तीन जोड़ियाँ बैधती थीं, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, एक जून को दाल-रोटो में संदेह न था। पंरतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विर्पत्ति यह थी कि रुभिमन भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण, उतनी सेवा-शील, उतनी तत्पर न थी। नहीं, उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आशचर्य-जनक विकास ही़ता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी, जो उसे जीविका की fिता से मुक्त कर दे और वह निश्चित हो कर भगवद्भजन और साधु-सेवा में प्रवृत्त हो जाय।

एक दिन रुब्मिन बाजार में लकड़ियाँ बेच कर लौटी, तो पयाग ने कहाला, कुछ पैसे मुभे दे दे, दम लगा आऊँं।

रुविमन ने मुँह फेर कर कहा—दम लगाने की ऐसी चाट है, तो काम क्यों नहीं करते ? क्या आजकल कोई बाबा नहीं हैं, जा कर चिलम भरो ?

पयाग ने ट्योरी चढ़ा कर कहा一भला चाहती है तो पैसे दे दें नहीं बो इस तरह तंग करेगी, तो एक दिन कहीं चला जाऊँगा, तब रोयेगी।

रविमम अँगूठा दिखा कर बोली—रोये मेरी बला। तुम रहते ही हो, बो कौन सोने का कौर खिला देते हो ? अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाडूँगी।
‘तो अब यही फैसला है ?’
‘हाँ, हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं।'
'गहने बनवाने के लिए वैसे हैं और मैं चार वैसे मांगता हूं, तो यों जवाब देती है !'

रव्मिन तिनक कर बोलो-गहने बनवाती हूँ, तो तुम्हारो छाती क्यों फटती है ? तुमने तो पोतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता ?

पयाग उस दिन घर न आया। रात के नौ बज गये, तब रुविमन ने किवाड़ बंद कर लिये। समझी, गांव में कहीं छिपा बैठा होगा। समझता होगा, मुभे मनाने आयेगी, मेरी बला जाती है।

जब दूसरे दिन भी पयाग न आया, तो रुविमन को fिता हुई। गाँव भर छान आयी। चिड़िया किसी अड्ड् पर न मिलो। उस दिन उसने रसोई नहों बनायी। रात को लेटो भी तो बहुत देर तक आँसें न लगीं। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रात:काल पत्ता-पत्ता छान डालूँगी, किसी साधु-संत के साथ होगा। जा कर थाने में रपट कर दूँगी।

अभी तड़का ही था कि रुव्मिन थाने में चलने को तैयार हो गयी। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिसाई दिया। पर वह अकेला न था। उसके पीछे-पीछे एक स्तो भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लं्बा घूँघट और शर्मीली चाल देख कर रूिमिन का कहेजा धक् से हो गया। वह एक क्षण हत्-बुद्धि-सी खड़ी रही, तब बढ़ कर नयी सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भाँति धीरे-धीरे घर के अंदर के चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश हो कर विष-पान कर रहा हो !

जब पड़ोसिनों की भीड़ छट गयो, तो रविमन ने पयाग से पूछ्छा-इसे कहाँ से लाये ?

पयाग ने हैस कर कहा—घर से भागी जाती थी, मुभे रास्ते में मिल गयी। घर का काम-धंधा करेगी, पड़ी रहेगी।
'मालूम होता है, मुझसे तुम्हारा जी भर गया।'
पयाग ने तिरछ्छी चितवनों से देख कर कहा-दुत् पगलो, इसे तेरी सेवाटहल करने को लाया हूं।
'नयी के आगे पुरानी को कौन पूछता है ?’
'चल, मन जिससे मिले वही नयी है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है।

ला, कुछ वैसा हो तो दे दे, तोन दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहों पड़ते हाँ, देख दो-चार दिन इस बेचारी को खिला-पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी।

रक्मिन ने पूरा रपया ला कर पयाग के हाथ पर रब दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ो।

## २

पयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिंद्वातों से परिचित था। उसने भेदन्नीति को अपना लन्य्य बना लिया था।

एक मास तक किसी प्रकार की विध्न-बाधा न पड़ी। रुविमन अपनी सारो चौकड़ियाँ भूल गयी थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़ कर, कभी चारा काट कर, कभी उपले पाथ कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ्ध मिलता, उसका आधा तो पयाग के हत्ये चढ़ा देती। आधे में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसिनों से कहती-बहन, सौत है तो क्या, है तो अभी कल की बहुरिया। दो-चार महीने भी आराम से न रहेगी, तो क्या याद करेगी। में तो काम करने को हूँ हो ।

गाँव भर में रक्मिन के शील-स्वभाव का बसान होता था, पर सत्संगो घाघ पयाग सब कुछ समझ्ञता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसत्न होता था ।

एक दिन बहू ने कहा-दीदो, अब तो घर में बैठे-बेठे जी ऊबता है। मुभे भी कोई काम दिला दो।

रुकिमन ने स्नेह-र्यिचित स्वर में कहा-क्या मेरे मुख में कालिख पुतवाने पर लगी हुई है ? भीतर का काम किये जा, बाहर के लिए तो मैं हूँ हो।

बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ्ध जवाब न दिया। लेकिन यह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गयी थी। वह दिन भर घर का काम करते-करते मरे, कोई नहों पूछता। रविमन बाहर से चार पैसे लाती है, तो घर की मालकिन बनी हुई है । अब सिलिया भो मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों

का यार है, यह बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिन चारा ले कर बाजार चली गयी, तो उसने घर की टट्टी लगायी और गाँव का रंग-ढँग देखने के लिए निकल पड़ो । गाँव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिये सभी थे। सिलिया ने शोल और संकोच का कुछ ऐसा स्वाँग रचा कि सभी स्तित्राँ उस पर मुग्ध हो गयीं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नयी बहू की आवभगत कौन न करता ? पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गाँव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी, तो उसके सिर पर गेहूँ से भरी हुई एक टोकरी थी।

पयाग ने पहर रात ही से चककी की आवाज सुनी, तो रुकिमन से बोलाआज तो सिलिया अभी से पीसने लगी।

रुक्मिन बाजार से आटा लायी थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सबेरे क्या पोस रही है। उठ कर कोठरी में गयो, तो देखा कि सिलिया अँधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जा कर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठा कर बोली——तुझसे किसने पीसने को कहा है ? किसका अनाज पोस रही है ?

सिलिया ने निश्शंक हो कर कहा—तुम जा कर आराम से सोती क्यों नहीं। मैं पीसती हुँ, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है ! चक्की की घुमु र-बुमुर भी नहीं सही जाती ? लाओ, टोकरी दे दो, बेंे-बेंे कब तक खाऊँगी, दो महीने तो हो गये ।
'मेंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा !’
'तुम कहो, चाहे न कहो; अपना धरम भी तो कुछ है ।'
'तू अभी यहाँ के आदमियों कों नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है। पैसे देते रोती हैं। किसका गेहूँ है ? मैं सबेरे उसके सिर पटक आऊँगी।'

सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छोन ली और बोलो-पैसे क्यों न देंगे ? कुछ बेगार करती हू ?

## 'तू न मानेगी ?'

'तुम्हारी लौंडी बन कर न रहूँगी।'
यह तकरार सुन कर पयाग भी आ पहुँचा और रुक्मिन से बोला—काम

करती है तो करने क्यों नहीं देती ? अब क्या जनम भर बहुरिया ही बनी रहेगी ? हो तो गये दो महीने ।
'तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी ।'
सिलिया बोल उठी-तो क्या कोई बैठे खिलाता है ? चौका-बरतन, झाड़ू बहारू, रोटी-पानी, पीसना-कूटना, यह कौन करता है ? पानी खोंचते-खींचते मेरे हाथों में घट्ठे पड़ गये । मुझसे अब यह सारा काम न होगा।

पयाग ने कहा-तो तू ही बाजार जाया कर। घर का काम रहने दे । रुक्मिन कर लेगो। रुविमन ने आपत्ति की—ऐसी बात मुँह से निकालते लाज नहीं आती ? तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, तो संसार क्या कहेगा।

सिलिया ने अग्रह करके कहा-संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐब करने जाती हूँ ?

सिलिया की डिग्री हो गयो। अधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया।
सिलिया की अमलदारी हो गयी। जवान औरत थी। गेहूँ पीसं कर उठो तो औरों के साथ घास छीलने चली गयी, और इतनी चास छोली कि सब दंग रह गयीं ! गट्ठा उठाये न उठता था। जिन पुरुषों को घास छोलने का बड़ा अम्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली! यह गट्ठा बारह आने को बिका। सिलिया ने आटा, चाबल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया, और चार आने बचा भी लिये। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से दो-चार आने पैसे ले कर लौटेगी तो उसे डाटूँगो और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूँगी। फिर मेरा राज्य हो जायगा। पर यह सामान देखे, तो आँखें खुल गयीं। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ । भोजन करके वह बाहर जाने लगा, तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गयी। बोला-आज कितने पैसे मिले ?

## 'क्ररह आने मिले थे !'

'सब खर्च कर डाले ? कुछ बचे हों तो मुभे दे दे।'
सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिंये। पयाग पैसे खनखनाता हुआ

बोला-चूने तो आज मालामाल कर दिया। ईभ्मिन तो दो-चार पैसों ही में टाल देतो थी।
'मुभे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने-पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए ?
'अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी।'
३
रक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाये रखने के लिए जान तोड़ कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चलो जाती और जरा देर सुस्ता कर बाजार को राह्रेती। वहाँ से लौट कर भी वह बेकार न बैठती, कभी सन कातती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुविमन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गाँव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियाँ उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहतीं, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाये न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लमख़्ल्ला ठन गयी। एक दिन सिलिया घास ले कर लौटी तो पसीने में तर थी। फागुन का महीना या; धूप तेज थी। उसने सोचा, नहा कर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रख कर वह तालाबं में नहाने चली गयी। खर्मिमन ने थोड़ी-सो घास निकाल कर पड़ोसिन के घर में छ्ञिपा दी और गट्टे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहा कर लौटो तो घास कम मालूम हुई। रकिमन से पूछ्धा। उसने कहा—मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियाँ देनी शुरू कीं-जिसने मेरी घास छुई हो, उसकी देह में कीड़े पड़ें, उसके बाप और भाई मर जायँ, उसकी आँबें फूट जायँ । रविमन कुछ देर तक तो जबत किये बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ हो गया। झ्लल्ला कर उठी और सिलिया के दोतीन तमाचे लगा दिये । सिलिया छाती पीट-पोट कर रोने लगी। सारा मुहल्ला जमा हो गया । सिलिया को सुवुद्धि और कार्यशीलता सभी को आँखों में खटकती थी-वह सबसे अधिक घास क्यों छ्छोलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती

है, इतने सबेरे क्यों उठती है, इतने पंझे क्यों लातो है, इन कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से बंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा-भला कहने लगीं । मुट्ठो भर घास के लिए इतना ऊधम मचा डाला, इतनी घास तो आदमी झ्ञाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई, सोना हुआ। तुर्भ तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने हे हो लिया, तो है तो गाँव-बर ही का 1 बाहर का कोई चोर तो आया नहीं । तूने इतनी गालियाँ दीं, तो किसको दीं ? पड़ोसियों ही को तो ?

संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका-माँदा लौटा, तो सिलिया से बोला-ला, कुछ पैसे दे दे, तो दम लगा आऊँ। थक कर घूर हो गया हूं।
fसिलिए उसे देखते हो हाय-हृय करके रोने लगी। पयाग ने घबड़ा कर घूछा-क्या हुआ, क्या ? क्यों रोती है ? कहों गमी तो नहीं हो गयी ? नैहर से कोई अदमो तो नहीं आया ?
"अब इस घर में मेरा रहना न होगा। अपने घर जाऊँगी।"
"अरे, कुछ मुँह से तो बोल; हुआ क्या ? गाँन में किसी ने गाली दी है ? किसने गाली दी है ? घर फूँक दू, उसका चालान करवा दूँ ${ }^{\circ}$ "'

सिलिया ने रो-रो कर सारो कथा कह सुनायी। पयाग पर भाज थाने में बूव मार पड़ी थी। झल्लाया हुआ था। यह कथा सुनी, तो देह में आग लग गयी। रविमन पानी भरनें गयो थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पायी थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते-मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हरएक गाली पर और झल्ला-झ्ले्ला कर मारता था। यहाँ तक कि रव्मिन के घुटने फूट गये, चूड़ियाँ टूट गयीं। सिलिया बोच-बीच में कहती जाती थी-वाह रे तेरा दीदा! वाह रे तेरो जबान! ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को, डाइन है, जरा भी मुँह में लगाम नहीं ! कितु रक्मिन उसको बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थो। पयाग मारते-मारते थक गया, पर रविमन की जबान न थकी। बस, यही रट लगी हुई थो - तू मर जा, तेरो मिट्टो fr.कले, तुभे भवानी खाये, तुभ्म मिरगी आये। पयाग रह-रहद कर क्रोच से तिलโमला उठता और आ कर दो-चार लातें जमा देता । पर रक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती

थी। वह जगह् से हिलती भी न थी। सिर के बाल खोले, जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर्वरें अब क्रोघ न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसको समस्त अंत्मा हिंसा-कामना की अन्निन से प्रज्ज्वलित हो रही थी।

अँधेरा हुआ तो रुक्मिन उठ कर एक ओर निकल गयी, जैसे आँसों से आँसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उस ेे उसे जाते देखा भो, पर कुछ पूछा नहीं । द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा।

$$
\gamma
$$

जब फसल पकने लगती थी, तो डेढ़-दो महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी । उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माव ही में वह हार के बीच में थोड़ी-सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा-पी कर आग, चिलम और तमाबू-चरस लिये हुए इसी मड़ैया में जा कर पड़ रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आज कल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। दो-चार दिन में कटाई शुरू होनेवाली थी। पयाग ने दस बजे रात तक रुकिमन की राह देखी। फिर यह समझ कर, कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रहो होगी, उसने खा-पी कर अपनी लाठी उठायी और सिलिया से बोला-किवाड़ बंद कर ले, अगर रुविमन आये तो खोल देना और, मना-जुना कर थोड़ा-बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तुफान हो गया। मुभे न-जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मेंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूड़-धँस न मरी हो, तो कल आफत आ जाय।

1. सर सिलिया बोली-न-जाने वह आयेगी कि नहीं । में अकेली कैसे रहूंगी। मुभे डर लगता है।
"तो घर में कौन रहेगा ? सूना घर पा कर कोई लोटा-थाली उठा ले जाय तो]? डर किस बात का है ? फिर रुक्मिन तो आती हो होगी ।"

सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर लो। पयाग हार की ओर चला। चरस को तरंग में यह भजन गाता जाता था-

## उनिनी ? क्या नैना झमकावे ।

कद्द्य काट मृदंग बनावे, नीबू काट मजोरा; पाँच तरोई मंगल गावें, नाचे बालम खीरा ।
रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिज़ावे ; गले डाल तुलसी को माला, तोन लोक भरमावे।

ठगिनी०।
सहसा fिवाने पर पहुँचते ही उसने देला कि सामने हार में किसी ने आग जलायी। एक क्षण में एक ज्वाला-सो दहक उठो। उसने चिल्ला कर पुकाराकौन है वहाँ ? अरे, यह कौन आग जलाता है ?

ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी अग्नेय जित्वा से उत्तर दिया।
अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती घड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़़या के चारों ओर एक हाथ हट कर पकी हुई फसल की चादर-सी बिछ्धी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा-सी चिनगारी सारे हार को भस्म कर देगी । सारा गाँव तबाह हो जायगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गाँव के भी हार थे । दे भी जल उठेंगे । ओह ! लपटें बढ़ती जा रही हैं ! अब बिलम्ब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहबंद लाठी रख कर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चककर था, इसलिए वह खेतों में से हो कर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडनर होती जाती थी, और पयाग के पाँव और भी तेजी से उठ रहे थे । कोई तेज बोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता। अपनी तेजो पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था, पाँव भूमि पर पढ़ते ही नहीं। उसकी आँबें मड़ैया पर लगी हुई थीं-दाहिन-बायें से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिये थे । न दम फूलता था, न पाँव थकते थे। तीन-वार फरलाँग उसने दो मिनट में तय कर लिये और मड़ैया के पास जा पहुँचा ।

मड़ैया के आस-पास कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने

का मौका न था। उसे खोजने को तो बात ही और थी । पयाग का संदेहे रुक्मिन पर हुआ। पर यह क्रोध का समय न्था। ज्वालाएँ कुचाली बालकों की भाँति ठट्ठा मारती, धक्कम-धकका करतीं, कभी दाहिनी ओर लपकतीं और कभी बायों तरफ। बस, ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुँची, अब पहुँची। मानो ज्वालाएँ आग्रह्-पूर्वक क्यारियों की ओर बढ़तीं और असफल हो कर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थीं। आग केसे दुके ! लाठी से पीट कर बुझाने का गौं न था । वह्त तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो ! फसल जल गयी, तो फिर वह किसी को मैँह न दिखा सकेगा । आह ! गाँव में कोहराम मच जायगा । सर्वनाश हो जायगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गँवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठो सँभाली, जोर से एक छलाँग मार कर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुँचा, जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिये सबसे चौड़ी मेड़ पर गाँव की तरफ भागा । ऐसा जान पड़ा, मानो कोई अग्नि-यान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धजिजयाँ उसके ऊपर गिर रही थीं, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मूठा अलग हो कर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया। पर उसके पाँव पल भर भी नहीं रुके, हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हायों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र-भाग, जहॉं लाठी का कुंदा डाल कर पयाग ने उसे उठाया था, न जल जाय; क्योंकि छेद के फैलते हो मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नन-समाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा जाता था। चार फरलाँग की दौड़ है। मृत्यु अनित का रूप धारण किये हुए पयाग के सिर पर खेल रही है और गाँव की फसल पर। उसको दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुँह पीछे को फिर गया है और उनकी दाहक शर्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुँच गयी होती और हाहाकार मच गया होता । एक फरलाँग तो निकल गया, पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरणाँग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, दो फरलाँग की और कसर है। पाँव जरा भी सुस्त न हों। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुँची और तुम्हारे जीवन का

अंत है। मरने के बाद भी तुर्में गालियाँ मिलेंगी, तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस, एक मिनट और ! अब केवल दो खेत और रह गये हैं। सर्वनाश! लाठो का कुंदा ऊपर निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है, जब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़ कर दौड़ रहा है, वह किनारे का खेत आ पहुँचा । अब केवल दो सेकेंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने बोस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मड़यया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुँची । वह् अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है। पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिये भागा जा रहा है ! वहॉँ उसके पाँच लड़खड़ाये ! अब यह कूर अग्न-लीला नहीं देखी जाती ।

एकाएक एक स्त्री सामने के वृद्ध के नीचे से दौड़ती हुई घयाग के पास पहुँची। यह रुव्मिन थी। उसने तुरत पयाग के सामने आ कर गरदन झुकायी और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुँच कर उसे दोनों हाथों पर हे लिया। उसो दम पयाग मूच्चित हो कर गिर पड़ा। उसका सारा मुँह सुलस गया या।

रुक्मिन उसके अलाव को लिये एक सेकेंड में खेत के डाँड़े पर आ पहुँची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गये, मुँह जल गया और कपड़ों में आग लग गयो। उसे अब इतनी सुंधि भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आये। वह मड़ैया को लिये हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रदिमन हाथ-पाँव फेकती रही, फिर अंिन्न ने उसे निगल लिया। रुकिमन ने अग्निसमाधि के ली।

कुछ देर के बाद पयाग को होश अया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा, वृक्ष के नीचे फूस की लाल अगग चमक रही है। उठ कर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिगा-नीचे रुक्मिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठ कर दोनों हाथों से मुँह ढाँप लिया और रोने लगा ।

प्रातःकाल गाँव के लोग पयाग को उठा कर उसके घर ले गये। एक सट्जाह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो लाग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी, वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी।

## सुजान भगत

सीषे-सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीजित की ओर सुक्ते हैं । दिव्य समाज की भाँचि वे पहते अपने भोग-विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की बेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गाँव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे, ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। तीन वर्ष लगातार ऊख लगती गयी। उघर गुड़ का भाव त्रेज या। कोई दो-बाई हुजार हाथ में आा गये। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर सुक पड़ी। साधुस्संतों का आदर-सक्कार होने लगा, द्वार पर बूनी जलने लगी, कानूनगो इलाके में आते, तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते । हल्के से हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा-विभाग के अफसर, एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुरी के फूले न समाते। घन्य भाग ! उसके द्वार पर अब इतने बड़े-बड़े हाकिम आ कर ठहरते हैं । जिन हाकिमों के सामने उसका मुँह न खुलता था, उन्हों की अब 'महतो-महतो' कहते जबान सूखती थी। कभी-कभी भजन-भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अन्छ्बा देखा तो गाँव में आसन जमा दिया। गाँजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आयो, मजीरे मँगदाये गये, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जलूस था। बर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूँद मी जाने को कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते; कभी महात्मा लोग। किसान को दूध-बी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वारापार न या। सबके सामने सिर झुकाये रहता, कहीं लोग यह न कहने लंगे कि धन पा कर इसे घमंड हो गया है। गाँव में कुल तीन कुएं थे, बहुत-से खेतों में पानी न पहुँचता था, खेती मारी जाती थी । सुजान ने एक पकका कुआँ बनवा दिया। कुएँ का विवाह हुआा, यज्ञ हुआा, ब्रह्मभोज हुआ।। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गये । जो काम गाँव में किसी ने न किया या, बह बाप-दादा के पुण्य-प्रताप से सुजान ने कर दिखाया ।

एक दिन गाँव में गया के यान्री आा कर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भो गया करने को बहुत दितों से इच्छा थं। यह् अच्छा अवसर देख कर वह भी चलने को तैयार हो गया ।

उसकी स्र्री बुलाको ने कहा—अभी रहने दो, अगले साल चलेंग।
सुजान ने गंभीर भाव से कहा-अगते साल क्या होगा, कौन जानता है। अर्मे के काम में मीन-मेष निकालना अच्छा नहीं। जिद्वगानी का क्या भरोसा ?

बुलाकी—हाथ खाली हो जायगा ।
सुजान—भगवान् को इच्छा होगी, तो फिर रुपये हो जायँगे। उनके यहाँ किस बात को कमी है ।

बुलाको इसका क्या जवाब देती ? सत्कार्य में बधाधा डाल कर अपनी मुक्ति क्यों विगाढ़ती? प्रात:काल स्री और पुरु गया करने चले । वहाँ से लौंटे, तो यज़ और ब्रह्नभोज की ठहरो। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, ग्यारह गाँवों में सुपारी बँटी। इस धूम-धाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह-वाह मच गयी। सब यहो कहते थे कि भगवान् धन दे, तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो, तो ऐसा हो। बाप मरा, तो घर में भूनी-भाँग भी नहों थी। अब लद्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है ।

एक देषेष ने कहा-कहीं गड़ा हुआ घन पा गया है। इस पर चारों लोर से उस पर बौछारें पड़ने लगीं-हाँ, तुम्हारे बापन्दादा जो खजाना छोड़ गये थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, घह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊस नहीं लगती ? क्यों ऐसी फसल नहीं होती ? भगवान् आदमी का दिल देखते हैं। जो बर्च करता है, उसी को देते हैं।

## 2

सुजान महतो सुजान भगत हो गये। भगतों के आचार-विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किये कुछ नहीं खाता। गंगए जी अगर वर से दूर

हों और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो，तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन－भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा－अर्चा उसके लिए अनिवार्य हैं। ख्वान－पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़तर है। सबसे बड़ी बात यह् है कि भूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत फूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर फूठ का दंड एक मिले，तो भगत को एक लाग्र से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराघ क्षन्य हो जाते हैं। ज़ानी के लिए क्षमा नहीं है， प्रायश्चित्त नहीं है，यदि है तो बहुत हो कठिन। सुजान को भी अब भगतों की मर्यदादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसक़ा कोई आदर्श，कोई मर्यादा उसके सामने न था। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ，जहाँ का मार्ग काँटों से भरा हुआ है। स्वार्थ－सेवा ही पहले उसके जीवन का लच्थ था，इसी काँटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। वह अब उन्हें औचित्य के काँटों पर तौलने लगा। यों कहो कि जड़－जगत् से निकल कर उसने चेतना－जगत् में प्रवेश किया। उसने कुछ हेन－देन करना शुरू किया था，पर अब उसे ब्याज हेते हुए आत्मग्लानि－सी होती थी। यहाँ तक कि गउओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था—कहीं बछड़ा भूला न रह जाय，नहीं तो उसका रोयाँ दुखी होगा । वह गाँव का मुखिया था，कितने ही मुकदमों में उसने फूरी शहादतें वनवायी थीं；कितनों से डाँड़ ले कर मामले का रफा－दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। भूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहुले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके，लो और मजूरो जितनी कम दी जा सके， दो；पर अब उसे मजूर के काम की कम，मजूरो को अधिक चिंता रहती थी－ कहीं बेचारे मजूर का रोयाँ न दुखी हो जाय। यह उसका वाद्यांश－सा हो गया था－किसी का रोयाँ न दुखी हो जाय। उसके दोनों जवान बेटे बात－बात में उस पर फब्तियाँ कसते，यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी，जिसे घर के भले－बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन－जगत् में आ कर सुजान मगत कोरे भगत रह गये ।

सुजान के हाथों से बीरेंधीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में

क्या बोना है，किस को क्या देना है，किससे क्या लेना है，किस भाव क्र चीज बिकी，ऐसी－ऐसी महत्व－पूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थो। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गाँव भर में सुजान का मान－सम्मान बढ़ता था，अपने घर में घटता था। लड़के उसका सटकार अब बहुत करते । हाथ से चारपाई उठाते देब लपक कर बुद उठा लाते，चिलम न भरने देते，यहाँ तक कि उसकी घोती छँटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाय में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं，मंदिर का देवता था।

एक दिन बुलाकी ओोखलो में दाल छाँट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आा कर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा，दाल छाँट लूँ，तो उसे कुछ दे हूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आ कर बोला－अम्माँ，एक नहात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं। कुछ दे दो। नहीं तो उनका रोयाँ दुखी हो जायगा।

बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा－भगत के पाँव में क्या मेंददी लगी है， कयों कुछ्छ ले जा कर नहीं देते ？क्या मेरे चार हाथ हैं ？किस किसका रोयाँ सुखी करह ？दिन भर तो ताँता लगा रहता हैं।

भोला—चौपट करने पर लगे हुए हैं，और क्या ？अभी महँगू बेंग देने आया था। हिसाब से ७ मन हुए। तौला तो पौने सात मन ही निकले। मैंने कहा－दस सेर और ला，तो आप बैंे－बेंे कहते हैं，अब इतनी दूर कहाँ जायगा। भरपाई लिब दो，नहीं ता उसका रोयाँ दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी। दस सेर बाकी लिख दी।

बुलाकी－बहुत अच्छा किया तुमने，बकने दिया करो। दस－पाँच दफे मुंह की खा जायेंगे，तो आप हो बोलना छोड़े देंगे।

भोला－दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं। सी दफे कह दिया कि तुम घर－गृहस्थी के मामले में न बोला करो；पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता ।

बुलाकी—मैं जानती कि इनका यह हाल होगा，तो गुएँमंन्र न लेने देती। भोला－भगत क्या हुए कि दीन－दुनिया दोनों से गये। सारा दिन पूजा－पाठ

में ही उड़ जातr है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गये कि कोई काम ही न कर सकें।
बुलाको ने आपति की-मोला, यह तुम्हारा कुन्याय है। फावड़ा, कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी-पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं और भी जो कुछ हो सकता है, करते हैं।

भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा, तो उठ कर अंदर गया और कठोर स्वर से बोलातुम लोगों को कुछ सुनायो नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भोस्त माँग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक छन भगवान् का काम भो तो किया करो।

बुलाको—तुम तो भगनान् का काम करने को बैंे ही हो, क्या वर भर भगवान् हो का काम करेगा ?

सुजान-कहाँ आटा रखा है, लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊँ । तुम रानी बन कर बैठो।

बुलाकी—आटा मैंने मर-म₹ कर पोसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठ कर चक्की नहीं चलाती हूँ।

सुजान भंडार घर में गये और एक छोटी-सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ सेर भर से कम न था। सुजान ने जान-बूझकर, केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए, भिक्षा परғ्परा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं हैं, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न सँभाल सकती थी। हाथ काँप रहा था। एक क्षण विलम्ब होने से छबड़ी के हाथ से छूट कर गिर पड़ने की सम्भावना थी। इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छोन ली और र्यौरियाँ बदल कर बोला-सेंत का माल नहीं है, जो लुटाने चले हो। छाती फाड़-फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है।

सुजान ने खिसिया कर कहा—मैं भी तो बैठा नहीं रहता।
भोल-भीख भीख की हो तरह दो जाती है, लुटायी नहीं जाती। हम

तो एक बेला खा कर दिन काटते हैं कि पति-पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने को सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है।

सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आ कर भिखारी से कह दिया-बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नोचे बैठ कर विचारों में मग्न हो गया। अपने हो घर में उसका यह अनादर! अभी यह अपाहिज नहीं हैं; हाथ-पाँव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर! उसी ने यह घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घरवाले जो रूखा-सूखा दे दें, वह खा कर पेट भर लिया करे। ऐसे जोवन को धिककार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता।

संध्या हो गयी थी। भोला का छेट्रेटा भाई शंकर नारियल भर कर लगया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया! धरे धरे तम्बाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नोचे से न उठा।

कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा-भूख नहीं है। बहुत मनावत करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आ कर कहा-खाना खाने क्यों नहीं चलते ? जी तो अच्छा है ?

सुजान को सबसे अधिक कोध बुलाकी ही पर था। यह भो लड़कों के साथ है! यह बेठो देखती रही और भोला ने मेंरे हाथ से अनाज छोन लिया। इसक मुँह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं, तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गुहस्थी जोड़ो है, पर यह तो जानती है। दिन को दिन और रात को रात नहों समझा। भादों की अँधररी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ-बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था, और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूँ। माना. कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ; इसमें किसी के बाप का क्या साइा? अब इस वक्त मनाने आयी है ! इसे मैंने फूल की छड़ी से भो नहीं छुआा, नहीं तो

गाँव में ऐसी कौन औरत है, जिसने खसम को लातें न खायी हों, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये-वैसे, लेना-देना, सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिये हैं, तो सुझी से घमंड करती है। अव इसे बेटे व्यारे हैं, मैं तो निखट्ट्, लुटाऊँ, घर-फूँकू, घोंघा हूँ । मे री इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे, जब बोमार पड़ी थी और मैं गोद में उठा कर बँद के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उनकी माँ है। मिं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझसे घर से मतलब ही क्या। बोला-मैं अब खा-पी कर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा । मुभ्क खिला कर दाने को क्यों खराब करेगी? रख दो, बेटे दूसरी बार खायँगे।

बुलाकी-तुम तो जरा-जरा-सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ ?

सुजान—हॉं, बेचारा डतना कह कर रह गया। तुन्हें तो मजा तब आता, जब वह ऊपर से दो-चार डंडे लगा देता। क्यों ? अगर यही अभिलाषा है, तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाअे। नहों, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम्हीं न जमा दो दो-चार हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाय।

बुलाकी—हाँ, और क्या, यही तो नारी का धरम ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ-जैसी सीधी औरत पा ली। जिस बल चाहते हो, बिठाने हो। ऐसी मुँहजोर होती, तो तुम्हारे घर में एक दिन भो निबाह न होता।

सुजान—हाँ, भाई, वह तो में हो कह रहा हूँ कि तुम देवी थीं और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ! बेटे कमाऊ हैं, उनकी-सी न कहोगी, तो क्या मेरी-सो कहोगी, मुझसे अब क्या लेना-देना है ?

बुलाकी—तुम झगड़ा करने पर लुले बैंठे हो और में झगड़ा बचाती हूं कि चार आदमी हैंसेंगे। चल कर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जा कर सो रहूँगी।

सुजान-तुम भूखी क्यों सो रहोगी ? तुम्हारे बेटों को तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूं।

बुलाकी-बेटे तुम्हारे भी तो हैं।

सुजान—नहीं, में ऐसे बेटों से बाज आया । किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते, तो क्या मेरी दुर्गति होती ?

बुलाकी-गालियाँ दोगे तो मैं भो कुछ कह बठठूँगो। सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। में यह् बात समझ गयी, तुम क्यों नहीं समझ पाते ? जो कमाता है, उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्त्र है । मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करतो, तुम क्यों अपने मन की करते हो ? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो ? आधी रोटी खाओ, भगवान् का भजन करो और पड़े रहो। चलो, ग्राना खा लो।

सुजान—तो अब में द्वार का कुत्ता हूँ ?
बुलाको-बात जो थी, वह मेंने कह दो । अब अपने को जो चाहो समझो : सुजान न उटे। बुलाकी हार कर चली गयो।
$\gamma$
सुजान के सामने अब एक नयो समस्या खड़ी हो गयी थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलट-केर हो गया था, इसकी उसे सबर न थी। लड़के उसका सेवासम्मान करते हैं, यह वात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, ख्वाट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृह-स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्यद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था ? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बन कर वह नहीं रह सकता । उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा को भूख नहीं। उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बन कर वह नहीं रह सकता।

न-जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठ कर गैड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया । सारा गाँव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इनना

श्रम उन्होंने अपने जोवन में करो न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय-हाय पड़ो ₹हती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे, चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया । और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो साँचे में ढाले गये हों।

मुँह-अँधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देख कर दंग रह गयी। बोलोक्या भोला आज रात भर कटिया हो काटता रह गया ? कितना कहा कि बेटा, जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं।

सुजान भगत ने ताने से कहा—वह सोता ही कब है ? जब देखता हूं, काम ही करता रहता है । ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा ?

इतने में भोला आँखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भो यह ढैर देख कर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला—क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था, अम्माँ ?

दुलाकी—वह तो पड़ा सो रहा है। मैने तो समझा, तुमने काटी होगी ।
भोला—में तो सबेरे उठ ही नहीं पाता । दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता।

बुलाकी-तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है ?
भोला-हाँ, मालूम तो होता है। रात भर सोये नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल ले कर जा रहे हैं ? जान देने पर उतारू हो गये渍 क्या?

बुलाकी- क्रोधी तो सदा के हैं। अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही।
भोला—शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुँह-हाथ धो कर हल ले जाऊँ।
जब और किसानों के साथ भोला हल ले कर खेत में पहुँचा, तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे । भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने को उसकी हिम्मत न पड़ो ।

दोपहर हुआ । सभी किसानों ने हल छोड़ दिये । पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार-बार इच्छा होती है कि बैलों

को खोल दे । मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मिहनत कर रहे है।

आखिर डरते•डरते बोला-दादा, अब तो दोपहर हो गया। हल खोल दें न ?

सुजान—हाँ, खोल दो । तुम बैलों को ले कर चलो, में डाँड़ फेंक कर आता हूँ।

भोला—मैं संझा को डाँड़ फेंक टूँगा।
सुजान-जुम क्या फेंक दोगे । देखते नहीं हो, खेत कटोरे की तरह गहरत हो गया है। तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइँड़ के खेत में बीस मन का बीघा होता था। तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया।

बैल खोल दिये गये । भोला बैलों को ले कर घर चला, पर सुजान डाँड़ फेंकते रहे। आध घंटे के बाद डाँड़ फेंक कर वह घर आये। मगर थकान का नाम न था। नहा-खा कर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलायी । बैलों की पूँछें खड़ी थीं। सुजान को गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनको आँखों में कृतज्ञता भरी हुई थी । मानो वे कह रहे थे, हम तुम्ट्टारे साथ रात-दिन काम करने को तैयार हैं।

अन्य कृषकों की भाँति भोला अरी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुँचने की जल्दी थी।

भोला ने मड़ैया में लेटे-लेटे पिता को हल लिये जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गयी। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी-बनायी गिरस्ती मिल गयी थी। उसे ज्यों-त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छ्छुक न था। जवान आदमी को बीस धंषे होते है। हंसने-बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गाँव में दंगल हो रहा है। जबान आदमी कैसे अपने को वहाँ जाने से रोकेगा ? किसी गाँव में बारात आयी है, नाच-गाना हो रहा है। जवान

और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधि币 भरने का उसे साहस न हुआ भगत उसके मन का भाव समझ कर आशवासन देते हुए बोले-बस । इतना तो एक बच्चा भो उठा ले जायगा ।

भिक्षुक ने भोला की ओर संद्विग्ध नेत्रों से देख कर कहा-मेरे लिए इतना ही बहुत है ।

भगज—नहीं, तुम सकुचाते हो। अभी और भरो।
भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा, और फिर भोला की और सशंक दृष्टि से देखने लगा।

भगत—उसकी ओर क्या देखते हो, बाबा जी ? मैं जो कहता हूँ, वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके, उठा लो।

भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी, तो कितनी भद्द होगी। और भिक्षुकों को हँसने का अवसर मिल जायगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभो है। उसे और अनाज भरने को हिम्मत न पड़ो।

तब सुजान भगत ने चादर ले कर उसमें अनाज भरा और गठरी वाँध कर बोले—इसे उठा ले जाओ।

भिक्षुक-बाबा, इतना तो मुझसे उठ न सकेगा।
भगत—अरे! इतना भी न उठ सकेगा! बहुत होगा तो मन भर। भला जोर तो लगाओ, देखूँ, उठा सकते हो या नहीं।

भिक्षुक ने गठरी को आजमाया। भारी थी। जगह से हिली भी नहीं। बोला-भगत जी, यह मुझ से न उठ सकेगी !

भगत—अच्छा बताओ किस गाँद में रहते हो ?
भिक्षुक-बड़ी दूर है भगत जो; अमोला का नाम तो सुना होगा ?
भगत-अच्छा, आगे-आगे चलो, मैं पहुँचा दूँगा ।
यह कह कर भगत ने जोर लगा कर गठरी उठायो और fिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे हो लिये। देखने वाले भगत का यह पौरू देख कर चकित हो गये। उन्हें क्या मालूम था कि भग्त पर इस समय कौन-सा नशा था। आठ महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आजज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने

अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार, जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़ कर लोहे को काट देती है। मानव-जीवन में लाग बड़े महत्त्व की वस्तु है। जिसमें लाग है, वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी कोर उसी ने उन्हें अमानुषोय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोल-ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाय न लौटने पाये ।

भोला सिर भ्रुकाये खड़ा था, उसे कुछ बोलने का होसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था।

## पिसनहारी का कुआँ

गोमती ने मृन्यु-शग्या पर पड़े हुए, चौधरी विनायकलसह़ से कहा—चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी।
चौघरी ने गम्भीर हो कर कहा—इसकी कुछ चिता न करो काकी; तुम्हारी लालसा भगवान् पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजूरों को बुला कर काम पर लगाये देता हूँ। दैव ने चाहा, तो तुम अपने कुएँ का पानी पिधोगी। तुमने तो गिना होगा, कितने रुपये हैं ?

गोमती ने एक क्षण आँसें बंद करके, विसरी हुई स्मृति को एकञ्र करके कहा-भँया, में क्या जानूँ, कितने रूपे हैं ? जो कुछ हैं, वह इसी हाँड़ी में हैं । इतना करना कि इतने ही में काम चल जाय। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे ?

चौधरी ने बंद हाँड़ी को उठा कर हाथों से तोलते हुए कहा-ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देनेवाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहों, कुआँ बनबाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म-काज के लिए दे दी।

गोमती ने गर्व से कहा—भैया, तुम तो तब बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कोड़ी भी न थी। दिन-दिन भर भूखी पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था, वह सब उनकी बोमारो में उठ गया। वह भगवान् के बड़े भक्त थे। इसीलिए भगवान् ने उन्हें जल्दी से बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूँ। मिंने एक-एक रात में मन-मन भर अनाज पोसा है, बेटा! देखनेवाला अचरज मानते थे। न-जाने इतनी ताकत मुझमें कहाँ से आ जाती थी। बस, यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा-सा कुआँ गाँव में बन जाय। नाम तो चलना चाहिए। इसीलिए तो आदमी बेटे-बेटो को रोता है।

इस तरह चौधरी विनायकर्सहह को वसीयत करके, उसी रात को बुढ़िया मोमती परलोक सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द, जो उसके मुख्ख से निकले,

चे यही थे—कुआँ बनवाने में देर न करना । उसके पास धन है, यह तो लोगों का अनुमान था; लेकिन दो ह्जार है, इसका किसी को अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गाँच का मुखिया और नीयत का साफ आदमी था। इसलिए बुढ़िया ने उससे यह अंतिम आदेश किया था।

चौधरी ने गोमती के क्रिया-कर्म में बहुत रुपये खर्च न किये। ज्योंही इन संखकारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथसिंह्ह को बुला कर ईंट, चूना, पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला—अभी दो-चार महीने कुआँ न बने तो कोई बड़ा हरज है ?

चौधरी ने ‘हुँह!’ करके कहा—हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपये उसने दे ही दिये हैं, हमें तो सेंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते-मरते जल्द कुआँ बनवाने को कहा था।

हरनाय-हाँ, कहा तो था, लेकिन आज़कल बाजार अच्छा है। दो-तीन हजार का अनाज भर लिया जाय, तो अगहन-पूस तक सवाया हो जायगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूँगा। चौंधरी का मन शंका और भय के दुविधे नें पड़ गया। दो हजार के कहीं ढाई हुजार हो गये, तो क्या कहना। जगमोहत में कुछ बेल-बूटे बनवा हूँगा। लेकिन भय था कि कहीं घाखा हो गया तो ? इस शेंका को वह छिपा न सके, बोले—जो कहों घाटा हो गया तो ?

हरनाथ ने तड़प कर कहा-घाटा क्या हो जायगा, कोई बात है ?
'मान लो, घाटा हो गया हो ?'
हरनतथ ने उत्तेजित हो कर कहा-यह कहो कि तुम रुपये नहीं देना चाहते, बड़े धर्मड़्मा बने हो !

अन्य वृद्धजनों की भाँति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले-मूं यह कब कहता हूँ कि रुपये न दूँगा। लेकिन पराया धन है, सोचसमझ कर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। बनिज-ढ्यापार का हाल कौन जानता हैं। कहीं भाव और गिर जाय तो ? अनुज़ में घुन ही लग जाय, कोई मुद्द्ई घर में आग ही लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह।

हरनाथ ने व्यंग्य से कहा-इस तरह सोचना है, तो यह क्यों नहीं सोचते कि काई चोर ही उठा ले जाय, या बनी-बनायी दीवार बैठ जाय ? ये बातें भी तो होती ही हैं।

चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी, कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोंको, अखाड़े में डतनर भी पड़ा; पर तलवार की चमक देखते हो हाथ-पाँव फूल गये । बगलें इाँक कर चौधरी ने कहा —तो कितना लोगे ?

हरनाथ कुशल योद्धा की भाँति, शन्रु को पीछे हटता देख कर, बफर कर बोला-सब का सब दीजिए, सौ-पचास रुपये ले कर क्या खिलवाड़ करना है ?

चौधरी राजी हो गये। गोमती को उन्हें रुपये देते किसी ने न देखा था। लोक-निंदा की संभाजना भी न थी। हरनाथ ने अनाज मरा। अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोनेवाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे, मजाल न थी कि कोई चुहिया बोरों में घुस जाय । चौधरी इस तरह् झपटते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती। इस तरह छः महोने बोत गये। पौष में अनाज बिका पूरे पू00 रु० का लाभ हुआ।

हरनाथ ने कहा—इसमें से प०० रु० आद ले लें।
चौधरी ने झल्ला कर कहा-पू० रु० क्या खैरात ले लूँ ? किसी महाजन से इतने रुपये लिये होते, तो कम से कम २०० रु० सूद के होते; मुभे तुम दो-चार रुपये कम दे दो, और क्या करोगे ?

हरनाथ ने ज्यादा बतबढ़ाव न किया। १ू०० कु० चौधरी को दे दिया। चौधरी की आट्मा इतनी प्रसन्न कभी न हुई थो। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुस्करा रही है। चौधरी का कलेजा घक्-धक् करने लगा। वह नींद में न था। कोई नशा न बलाया था। गोमती सामने खड़ी मु₹करा रही थी। हाँ, उस मुरझाये हुए मुख पर एक विचित्र स्फूरि थी।
₹
कई साल बीत गये ! चौधरी बराबर इसी फिक में रहते कि हरनाथ से रुपये निकाल लूँ, चेकिन हरनाथ हमेशा ही होले-हवाले करता रहता था। वह साल में थोड़ा-सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए हजार बातें बनाता थां। कभो

लेहने का रोना था, ऋभो चुकते का। हाँ कारोबार बढ़ता जाता था। आसिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ-साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चहे या डूबे। मुभे परवा नहीं, इस महोने में तुम्हें अवश्य रुपये चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़नघाइयईं बतायों, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे।

हरनाथ ने सुँझला कर कहा-कहता हू कि दो महीने और ठहरिए। माल बिकते ही मैं रुपये दे द्वंगा ।

चौधरो ने दृढ़ता से कहा-नुम्हारा माल कभी न बिकेगा, और न तुम्हारे दो महीजे कभी पूरे होंगे। मैं आज रूपये लूँगा।

हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआं उठा, और दो हजार रपये ला कर चौधरी के सामने जोर से पटक दिये ।

चौधरी ने कुछ झेंप कर कहा-रपये तो तुम्हारे पास थे ?
'कर क्या बातों से रोजगार होता है ?'
‘तो मुमे इस समय 400 रु० दे दो, बाकी दो महीने में दे देना। सब आज ही तो खर्च न हो जायँगे।

हरनाथ ने ताव दिखा कर कहा-आप चाहे खर्च कीजिए, चाहे जमा कीजिए, मुभे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गये हैं, जो आपकी धौंस सहूँ ?

चौधरी ने रुपये उठा कर एक ताक पर रस दिये। कुएँ वी दागबेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

हरनाथ ने हूपये लौटा तो दिये थे, पर मन में कुछ और मनसूबा बाँधी रखा था। अधी रात को जब बर में सन्नाटा छा गया, तो हरनाथ चौधरी क कोठरी की चूल खिसका कर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोये थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियाँ उठा कर बाहर निकल जाऊँ, लेकिन ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखायी दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत हो कर पीछे हट गया ।

फिर यह सोच कर कि शायद मुभे धोखा हो रहा हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अबकी वह मूर्वि इतनी भयंकर हो गयी कि हरनाथ एक क्षण भी वहीँ खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे ही में अचेत हो कर गिर पड़ा।

हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपये वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिसायीं, तो वही रुपये ला कर पटक दिया । दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपये उड़ा लाऊँगा i भूळमूठ चोर का गुल मचा दूँगा, तो मेरी ओर संदेह भी न होगा। पर जब यह पेशबंदी ठोक न उतरी, तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँँ तक टालतr, जितने बहाने हो सकते थे, सब किये । आख्विर वह् नौबत आ गयी कि लोग नालिश करने को धमकियाँ देने लगे। एक ने तो ३०० रु० की नालिश कर भी दो। बेचारे चौधरी बड़ी मुशिकल में फँसे । दूकान पर हरनाथ बैउता था, चौघरी को उससे कोई वास्ता न था; पर उसकी जो साख थी, वह चौधरी के कारण । लोग चौधरी को खरा और लेने-देने का साफ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वह सबसे मुँह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह् निश्चय कर लिया था कि कुएँ के रूपये न छुऊँगा, चाहे कुछ भी आ पड़े।

रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आ कर हजारों गालियाँ सुनायीं। चौधरी को बार-बार क्रोष आता था कि चल कर उसकी मूर्छे उखाड़ लूं; पर मन को समझाया, 'हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का घर्म नहों है ।'

जब भोजन करने गये, तो पत्नी ने कहा-यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है?

चौधरी ने कठोर स्वर में कहा—मिंने मचा रखा है ?
'और किसने मचा रखा है ? बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ासा माल है, रुपये तो सब तुमने माँग लिये।

चौधरी-माँग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दूकान पर दादा का फातेहा पढ़ना मुभे पसंद नहीं।

स्त्री—यह नाक-कटाई अच्छी लगती है ?
चौधरी—तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआँ बनेगा कि नहीं ? पाँच साल हो गये।

स्त्री—इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। पहली जून भी मुँह जूठा करके उठ गया था।

चौधरी-जुमने समझा कर खिलाया नहीं; दाना-पानी छोड़ देने से तो रुपये न मिलेंगे।

स्त्री - तुम क्यों नहीं जा कर समझा देते ?
चौधरी-मूभे तो वह इस वक्त बैरी समझ रहा होगा !
स्त्री—मैं रुपये ले जा कर बच्चा को दिये आती हूँ, हाथ में जब रुपये आ जायँ, तो कुआँ बनवा देना ।

चौधरी—नहीं, नहीं; ऐसा गजब न करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात न करूँगा, चाहे घर मिट्टी ही में मिल जाय।

लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर घ्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गयी और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मार कर हट गयी । उसकी सारो देह सितार के तार की भांति काँपने लगी।

चौधरी ने घबड़ा कर पूछा—क्या हुआा, क्या ? तुम्हें चककर तो नहीं आा गया ?
स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देख कर कहा-वह चुड़ैल वहाँ खड़ी है ?

चौधरी ने ताक की ओर देख कर कहा-कौन चुड़ैल ? मुभे तो कोई नहीं दोखता।

स्त्री—मेरा तो कलेजा धक्-वक् कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ, जेसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है।

चौधरी-यह सब अ्रम है। बुढ़िया को मरे पाँच साल हो गये, क्या अब तक वह यहीं बैठी है ।

सत्री - मैंने स1फ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था !

चौधरी—वह रात को मेरी कोठरी में कब आया ।
सत्री—तुमसे कुछ रुपयों के विषय ही में कहने आया था। उसे देखते ही भागा :

चौधरी-अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, में देख रहा हूँ।

स्त्री ने कान पर हाथ रख कर कहा-ना बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी।

चौधरी—अच्छा, मैं जा कर देखता हूँ।
चौधरो ने कोठरी में जा कर दोनों थैलियाँ ताक पर से उठा सीं। किसी प्रकार की शंका न हुई । गोमती को छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झाँक रही थी। चौधरी ने आ कर गर्व से कहा—मुभ्भे तो कहीं कुछ न दिखायी दिया। वहाँ होती, तो कहाँ चली जाती?

स्त्री-क्या जानें, तुम्हों क्यों नहीं दिखायी दी ? तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गरी होगी।

चौधरो-तुम्हें अ्रम था, और कुछ नहीं।
स्त्री—बच्चा को बुला कर पुछ्छाये देती हूँ।
चौधरी—खड़ा तो हूँ, आ कर देख क्यों नहीं लेती ?
सत्री को कुछ आश्वासन हुआ । उसने ताक के पास जा कर डरते-डरते हाथ बढ़ाया—जोर से चिल्ला कर भागी और आँगन में आ कर दम लिया।

चौधरी भी उसके साथ आँगन में आ गया और विस्मय से बोला-क्या था, क्या ? वर्थ में भागी चली आयी। मुके तो कुछ न दिखायी दिया।

स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा—चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न-जाने तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वह डायन !

इतने में हरनाथ भी वहाँ आ गया। माता को आँगन में पड़े देख्व कर बोला-क्या है अम्माँ, कैसा जी है ?

स्त्री—वह्ह चुड़ैल आज दो बार दिखायी दी, बेटा! मैंने कहा-लाओ, तुम्हें रुपये दे दूँ। फिर जब हाथ में आ जायँगे, तो कुआँ बनवा दिया जायगा। लेकिन उदों ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल नें मेरा हाथ पकड़ लिया। प्राण-से निकल गये।

हरनाथ ने कहा-किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए, जो इसे मार, भगाये।

चौधरी—क्या रात को तुम्हें भो दिखायी दी थी ?

हरनाथ—हाँ, मैंतनुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने आया था। ज्य। हो अंदर कदम रखा, वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखायी दो; मैं बदहवास हो कर भागा।

चौधरी—अच्छा, फिर तो जाओ।
स्त्री-कौन, अं तो मैं न जाने दूं, चाहे कोई लाख रूपये ही क्यों न दे ।
हरनाथ—मैं आप न जाऊँगा।
चौधरी—मगर मुभे कुछ दिखायी नहों देता। यह बात क्या है ?
हरनाथ-क्या जाने, आपसे डरती होगी। आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए ।

चौधरी-कुछ समझ में नहीं आता, क्या माजरा है । क्या हुआ बैजू पाँड़े की डिग्री का ?

हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दूकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला—जो होना होगा, वह होगा; मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा ? जो खा गया हूँ, वह तो उगल नहीं सकता।

चौधरी—कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो ?
हरनाथ—तो क्या ? दूकान में चार-पाँच सौ का माल है, वह नीलाम हो जायगा।

चौधरी— कारोबार तों सब चौपट हो जायगा ?
हरनाथ—अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोऊँ। अगर पहले से मालूम होता कि कुआँ बनवाने की इतनी जल्दो है, तो यहरकाम छेड़ता ही क्यों ? रोटोदाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा, दो-चार महीने हवालात में रहना पड़ेगा। इसके सिवा और क्या हो सकता है ?

माता ने कहा-जो तुम्हें हवालात में ले जाय, उसका मुँह झुलस दूँ ! हमारे जोते-जी तुम हवालात में जाओगे !

हरनाथ ने दार्शानिक बन कर कहा—माँ-बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते ।

चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था 1 उन्हें शंका हो गयी शी कि हरनाथ

स्पये हजन करने के लिए टाल-मटोल कर रहा है। इसलिए उन्होंने आग्रह कर के रुपये वसूल कर लिये थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं। सोचा-अगर लड़के को हवालात हो गयी, या दूकान पर कुर्की आा गयी; तो कुल-मर्यादा धूल में मिल जायगी। क्या हरज है, अगर गोमती के रुपये दे दूँ। आखिर दूकान चलती हो है, कभी न कभी तो रुपये हाथ में आा ही जायंगे ।

एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा-'हरनार्थसिह !' हरंताथ के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चौधरी ने पूछ्छा-कौन है ?
'कुर्क अमीन ।'
'क्या टूकान कुक कराने आया है ?'
'हाँ, मालूम तो होता है।'
'कितने रुपयों की fिग्री है ?"
'? 200 रु० की।'
'कुर्क-अमीन कुछ लेन-देन से न टलेगा ?'
'टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है, उधर से ले चुका होगा $l^{\prime}$
'न हो, १२०० रु० गोमती के रुपयों में से दे दो ।'
'उसके रुपये कौन छुएगा। न-जाने घर पर क्या आफत आये।'
'उसके रूपये कोई हजम थोड़ी ही किये लेता है; चलो, मैं दे दूँ !'
चौधरी को इस समय भय हुआा, कहीं मुभे भी वह न दिखायी दे। लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से २००ह० निकाले और दूसरी थैली में रख कर हरनाथ को दे दिये। संध्या तक इन २०00 रु० में एक रुपया भी न बचा।

$$
y
$$

बारह साल गुजर गये। न चौधरी अब इस संसार में हैं, न हरनाथ । चौधरी जब तक जिये, उन्हें कुएँ की fिंता बनी रही; यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी ज़ान पर कुएँ की रट लगी हुई थी। लेकिन दूकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने

आने रुपये लाभ से संतुष्ट न हो कर दूनेन्नतगुने लाभ पर हाथ मारा-ज़ुला खेलना शुरू किया। साल भीन गुजरने पाया था कि द्नकान बंद हो गयो। गहने-पाते, बरतन-भाड़े, सब मिट्टी में मिल गये। चोधरी की मृत्यु के ठोक साल भर बाद, हरनाथ ने भी इस हानि-लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बोमार पड़ो, पर दवा-दर्वन न हो सकी। तीन-चार महीने तक नाना प्रकार के कष्ट भेल कर वह भी चल बसी। अब केंवल बहू थी, और वह भी गाभिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी-सी कर उसने किसी भौfति पाँच छह महीने काटे। तेरे लड़का होगा। सारे लदण बालक के-से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई, तो यहृ आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नबजात शिशु को छाती भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने-बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूँद भी न थी । उस समय अभागिनी माता के हृद्वय में करणा, वात्संज्य और मोह का एक भूकम्प-सा आ गया। अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती, तो वह अपने को धन्य भानती।

बालिका की वह भोली, दोन, याचनामय, सतृष्ण छवि देख कर उसका मातृ-हृदय मानों सहस्र्र नेत्रों से रुदन करने लगा था। उसके हृद्यय की सारी शुभेनेछ्छाएँ, सारा आशीवर्वद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आँसों से निकाल कर उस बालिका को उसी भाँति रंजित कर देता था, जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्व को रंजित कर देता है; पर उस बालिका के भाज्य में मातृप्रेम के सुख न बदे थे। माता ने कुछ्छ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध fिला कर उसे जिलाया; पर उसकी दशा दिनोंदिन जीर्ण होती जाती थी।

एक दिन लोगों ने जा कर देखा, तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी, और बालिका उसकी छ्वाती से चिपटी उसके सतनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहाँ जिससे दूध बनता।

वही बालिका पड़ोसियों की दया-भिक्षा से पल-कर एक दिन घास ख्योदती हुई उस स्थान पर जा पहुँची, जहाँ बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के

पंचमूतों में मिल चुके थे । केपल जहाँ-नहाँ दोवारों के चिह्न बाकी थे। कहों-कहों आधी-आधी दीवारें बड़ी थीं। बालिका ने न-जाने क्या सोच कर खुरपो से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से साँक्ञ तक वह गड्ढा खोदती रही।न खाने की सुछ थी, न फीने की। न कोई शंका थी, न भय। अँधेरा हो गया; पर वह ज्यों की त्यों बैठो गह्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूल कर भी उधर से न निकलते थं; पर बालिका नि:शंक बैठी भूमि से निट्टी निकाल रही थी। जब अँधेरा हो गया, तो वह चली गयो।

दूसरे दिन वह बड़े सबेरे उठी और इतनो घास खोदी, जितनो वह कभी दिन भर में न खोदती थी। दोपहर के बाद बह अपनी खाँची और खुरवी लिये फिर उसी स्थान पर पहुँची; पर वह आज अकेली न थी, उसके साथ दो बालक और भी थे। तीनों वहाँ सांझ्र तक 'कुआँ-कुआ' खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदतीं थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल-निकाल कर फेंकते थे।

तीसरे दिन दो लड़के और भी उस खेल में मिल गये। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्डा दो हाथ गहरा हो गया था। गाँव के बालक-बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था।

चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई, कौन अंदर जाय, कौन मिट्टी उठाये, कौन झ्षोआ खींचे। गड्ढा अब चार हाथ गहरा हो मया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को उसको खबर न थी।

एक दिन रात को एक किसान अपनी खोयो हुई भैंस ढूँढ़ता हुआ उस संडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊँचा ढेर, एक बड़ा-सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा, तो डर कर भागा। औरों ने भी आ कर देखा, कई आदमी थे। कोई शंका न थी। समीप जा कर देखा, तो बालिका बेठी थी। एक आदमी ने पूछा-अरे, क्या तूने यह गड्ढा खोदा है ?

बालिका ने कहा-हाँ।
'गड्ढा खोद कर वया करेगी ?'
'यहाँ कुआँ बनाऊँगी ?'
'कुआँ केसे बतायेगो ?'
'जसे इतना खोदा है वैसे ही और खोद लूँगी। गाँव के सब लड़के खेलने आते हैं।
'मालूम होता है, तू अपनी जान देगो और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार, जो कल से गड्ढा खोदा !'

दूसरे दिन और लड़के न आये, बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही । हेकिन संध्या-समय वह्राँ फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिये चहाँ बैठी दिसायी दी ।

गाँव वालों ने उसे मारा-पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वह अवकाश पाते ही वहाँ जा पहुँचती।

गाँव के लोग प्राय: श्रद्धालु होते ही है, बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआँ खुदने लगा।

इधर कुआँ खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से इँटें बनाती थी। इस खेल में सारे गाँव के लड़के शरीक होते थे । उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी वह ईंटें थापती दिखायी देती । न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से आ गयी थो। सात वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है ? लेकिन सात वर्ष की वह लड़की बुद्धि और बातर्चतत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी ।

आखिर एक दिन वह भी आया कि कुआँ बंध गया और उसकी पक्की जगत तैयार हो गयी। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोयी। आज उसके हर्ष को सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी ।

प्रात:काल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वहो बुढ़िया गोमती थी ! इस कुएं का नाम 'पिसन हारी का कुआँ' पड़ा ।

## सोहाग का शाव

मध्यप्रदेश के एक पहाड़ी गाँव में एक छोटे-से घर को छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लोन हुआ बैठा था। सामने चंद्रमा के मलोन प्रकाश में ऊदी पर्वत-मालाएँ अनंत के स्वप्न को भाँचि गाम्भोर, रहस्यमय, संगोतमय, मनोहर मालूम होती थीं। उन पहाड़ियों के नीचे जल-धारा की एक रौप्य रेखा ऐसी मालूम होती थी, मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गाम्भोर्य, सस्पूर्ण रहस्य इसी उज्ज्वल प्रवाह में लोन हो गया हो। युत्रक की वेषभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत सम्पन्न नहीं है। हाँ उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थो। उसकी आँखों पर ऐनक न थी, न मूँछें मुड़ी हुई थीं, न बाल सँवारे हुए थे, कलाई पर घड़ो न थी; यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन-पेन भी न था। या तो वह सिद्वांतों का प्रेमी था, या आडम्बरों का शत्रु ।

युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल को गरज से भी भयंकर ध्वनि सुनायी दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया । ऐसा मालूम हुआ, मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी, जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी।

एक युवती कमरे से निकल कर छत पर आयो और बोली-आज अभी से गाड़ी आ गयी। इसे भो आज ही वैर निभाना था।

युवक ने युवती का हाथ पकड़ कर कहा-प्रिये ! मेरा जी चाहता है; कहीं न जाऊँ; मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती । तीन साल कैसे कटेंगे ?

युवती ने कातर स्वर में कहा—तीन साल के वियोग के बाद फिर तो जोवनपयंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है, उसे

पूरा ही कर डालो, अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट फेल लूँगी ।
यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गयी। अँसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगाँठ थी। युवक बम्बई-विश्वविद्यालय से एम० ए० को उपाधि ले कर नागपुर के एक कालेज में अध्यापक था। नवोन युग की नयीननयी वेवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेशमात्र भो विचलित न किया था। पूरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदार्ाचत् वृद्ध जनों को भो कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता-पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार हो उस आँखमिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केशव छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये दो-चार दिन मीके सवृ्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भाँति रो-रो कर बिदा होते। इसी कोठे पर खड़ो होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में न कर लेत्बीं। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जा कर शिक्षा पूरो करने के लिए एक वृत्ति मिल गयी । मित्रों ने बधाइयाँ दीं। किसके ऐसे भाग्य है, जिसे बिना माँगे स्वभाग्यनिर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न न था। वह इसी दुविधे में पड़ा हुआ घर आया। माता-पिता और अन्य सम्बन्धियों ने इस यान्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली थीं, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएँ मिलों। किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं को सीमा न थी। वह कदाचित् केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगो, उसको धोती छाँटेगी, उसके पाँच दबायेगो और उसके पंखा झलेगी। उपासक को महत्त्वाकांक्षा उपास्य हो के प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवायेगा, उसके सिंह्रसन को रत्नों से सजायेगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा; पर्वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कोपीन को जगह पोताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने उस वक़ तक दम न लिया जब तक केश़व ने विलायत जाने का चादा न कर लिया, माता-पिता ने उसे कलंकिनी

और न जाने क्या-क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गये । सब तैयारियाँ हो मयीं। स्टेशन समीप हो था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समोपस्थ गाँवों के निदासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का घावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गयी । सुमद्रा जलपान बना कर पति को हाथ धुलाने आयी थी। इस समय केशव की प्रेम-कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विर्चलित कर दिया। हा! कौन जानता है, तोन साल में क्या हो जाय ! मन में एक आवेश उठा—कह दूँ, प्यारे मत जाओ । थोड़ा हो खायँगे, मोटा ही पहनेंगे; रो-रो कर दिन तो न कटेंगे। कभो केशव के आने में एक-आध महीना लग जाता था, तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था, उढ़ कर उनके पास पहुँच जाऊँ। फिर ये निर्दयो तीन वर्ष कैसे कटेंगे ! लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और काँपते कंठ से बोली—जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब तीन साल का अनुमान करती हूं, तो एक कल्प-सा मालूम होता है। लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का घ्यान करती हूँ, तो ये तीन साल तोन दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुभे भूल जाओगे। नये-नये दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। योरप पहुँच कर विद्टानों के सर्संग में तुम्हें घर की याद भी न आयेगी। मुभे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियाँ हो मेरे जोवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूँ, जोवन की भोग-लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लायेगा, वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो दरदान नहीं मिलता ।

केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में स्वभाग्य निमर्मण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े हो कर बोले-रोना घोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा ।

सुभद्रा ने उसका हाथ पफड़ कर हृदग से लगाते हुए उनके मुँह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली-पत्र बराबर भेजते रहना ।

सुभद्रा ने फिर आँखों में आँसू भरे हुए मुस्करा कर कहा-देखना, विलायती मिसों के जाल में न फँस जाना ।

केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला—अगर तुम्हें यह संदेह है, तो लो, मैं जाऊँगा ही नहीं ।

सुभद्रा ने उसके गले में बाँहें डाल कर विश्वास-पूर्ण दृष्टि से देखा और बोलो—में दिल्लगी कर रही थी।
'अंजर इंद्रलोक की ऊप्सरा भी आ जाय, तो आँख उठा कर न देसूँ। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं ।'
'बीच में कोई छुट्टो मिले, तो एक बार चले आना ।'
'नहीं प्रिये, बोच में शायद छुट्टी न मिलेगो। मगर जो मैंने सुना कि तुम रो-रो कर घुली जाती हो, दाना-पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल जरा भो कुम्हलाने न पायें ।'

दोनों गले मिल कर बिदा हो गये। बाहर सम्बन्धियों और मिन्नों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मिन्रगण स्टेशन तक पहुँचाने गये। एक क्षण में गाड़ी यात्री को ले कर चल दो।

उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों को बहार देख रहा था, इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियाँ भर रही थी।

दिन गुजरने लगे। उसी तरह, जसे बोमारी के दिन कटते हैं-दिन पहाड़, रात काली बला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो। भोर होता, तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गयी कि वहाँ जो बहलेगा । दस-पाँच दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उससे भी बुरी दशा हुई; भाग कर ससुराल चली आयो। रोगी करवट बदल कर आराम का अनुभव करता है।

पहले पाँच-छह महीनों तक तो केशव के पत्र पंद्रहवें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दु:ख कम, नयेनये दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र आते हैं, वह प्रसन्न है, कुशल से हैं, उसके लिए यही काफी था। इसके प्रतिकूल वह पन्न लिखती, तो विरह-क्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता हो न था । कभी-कमी जब जो बेचैन हो जाता, तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया। कहीं एक दिन मर जाऊँ, तो उनके दर्शन भी न हों।

लेकिन छठे महीने से पत्रों में भी विलम्ब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के चार-छह्र पत्र पहुँच जाते, तो एक पत्र आ जाता; वह भी बेदिली से लिखा हुआ—काम को अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐपा नहीं, जिससे ह्दय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हा ! आदि से अंत तक 'प्रिये' शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधोर हो उठी। उसने योरप-यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी, सह लेगी; केशव को आँसों से देखती तो रहेगी। वह इस बात को उनसे गुट्त रखेगी, उनको कठिनाइयों को और न बढ़ायेगो, उनसे बोलेगी भी नहीं ! केवल उन्हें कभौ-कभी आँख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहां रहा। वह अब एक दूसरी हो कामिनी के प्रेम का भिखारो है।

सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही । उसे किसी प्रक्रार को शंका न होती थी। समाचार-पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास-ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की; लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा । आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती, तो राजी हो गये। मेंकेवाले भी समझा कर हार गये। कुछ रुपये उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ-बाप ने भी मदद को । रास्ते के खर्च की fिंचता न रही। ह्रेलैंड धहुँच कर वह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करनेवाले को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती।

बिदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आये। जब गाड़ी ने सीटी दी, तो सुभद्रा ने हाथ जोड़ कर कहा——मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा। नहीं तो उन्हें fिंता होगो और पढ़ने में उनका जी न लगेगा।

ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ो चल दी।
३
बंदन के उस हिस्से में, जहाँ इस समृद्धि के समग्र में भी दरिद्रता का

राज्य है, ऊपर के एक छ्रोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आये आज एक मह़ोना हो गया है। यात्रा के पह्ले उसके मन में जितनी शंकाएँ थीं, सभी शांत होती जा रही हैं। बम्बई-बंदर में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी, जो योरोप जा रही हो। पाँच-कह्ट स्त्र्त्याँ और भी उसी जहाज से जा रही थीं। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कहिनाई हुई, न मार्गें। यहाँ पदुँच कर और सित्र्यों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गयी; दो-जीन अपने पतियों के पास चली गयों, जो यहाँ पहले से आ गये थे। सुभद्रा ने इस मुहल्ले में एक कमरा ले लिया। जोविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह अगी थी, उनमें कई उन्चनअध्धकारियों की पतियाँ थीं। कई अच्छे-अच्छे ऊँगरेज घरानों से डनका परिचय था। सुभद्रा को दो महिलाओं को भारतीय संगोत और fिंदो-भाषा सिखने का काम मिल गया। शेष समय में वहु कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है । क्षेशव का निवास-स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभर्दा ने इस मुहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिसायो दिगा था। ओह! उन्हें 'बस' से उतरते देख कर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यहो मन में आता था कि दौड़ कर उनके गले से लिपट जाय और पूके-क्यों जी, तुम यहाँ आते हो बदल गये। याद है, तुमने चलते समय क्या क्या वादे किये थे ? उसने बड़ी मुईिकल से अपने को रोका था। तब से इस बकत तक उसे मानो नशा-सा छाया हुआ है, वह उनके इतने समीप है ! चाहे तो रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती हैं; हाँ, उन्हें सपर्श तक कर सकती है । अब वह उससे भाग कर कहाँ जायँगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिता है ? कुछ दिनों के बाद सम्भत्र है वह उनसे होटल के नौकरों से जो चाहे, पूछ सकती है।

संध्या हो गयी थी। घुएँ में विजली की लालटेनें रोती आँलों की भाँति ज्योतिहीन-सी हो रही थीं। गली में स्री-पुछष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी-इ्न लोगों को आमोदे से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिता ही नहीं, मानो सभी सम्पन्न हैं; जभी ये लोग इतने एकाल्र हो कर सब काम

कर सकते हैं। जिस समय जो काम करते हैं, जी-जान से करते हैं। खेलने की उमंग है, तो काम करने की भी उमंग है और एक हम हैं कि न हँसते हैं, न रोते हैं; मौन बने बैठे रहते हैं । स्फूति का कहीं नाम नहीं, काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की फुरसत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते। केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है, जाति प्राण-शून्य हो गयी है।

सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव हीं या। कुर्यी से उठ कर बरामदे में चली आयी। प्रबल इच्छा हुई कि जा कर उनके गते से लिपट जाय। उसने अगर अपराध किया है, तो उन्हीं के कारण तो। यदि वह बराबर पत्र लिखते जाते, तो वह क्यों आती ?

लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है ? अरे ! केशक्व उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मुस्करा-मुस्करा कर बातें करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है ?

सुभद्रा ने ह्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसक्ञा पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिबायी दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुँची! केशव अब दिखायी न देता था, पर वह जिधर गया था, उधर हो वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी। यह युवती कौन है ? वह उन दोनों की बातें मुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चहहती थी, उसके पाँअ इतनो तेजी से उठ रहे थे मंनो दौड़ रहो हो। पर इतनी जल्द दोनों कहुँ अदृश्य हो गये? अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुँच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी 'बस' पर जा बैठे।

अब वहू गली समात करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुँची थी। दोनों त्तरफ बड़ी-बड़ी जगमगाती हुई दूकानें थी, जिनमें संसार की विभूतियाँ गर्व से फ़्ली बैठी थीं। कदम-कदम पर होटल और रेख्ट्राँ थे। सुभद्रा दोनों बोर सचेष्ट बेत्रों से ताकती, पग-पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी टूर निकल गयी, बुछ खबर नहीं।

फिर उसने सोचा—यों कहां तक चली जाऊँगी ? कौन जाने, किघर

गये । चल कर फिर अपने बरामदे से देखूँ। आखिर इधर से गये हैं, तो इधर ही से लौटेंगे भी। यह खयाल आते ही वह घूम पड़ी, और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहाँ पहुँची, तो बारह बज गये थे। और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा! एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया!

वह ऊपर पहुँची, तो गुह-सबामिनी ने कहा—तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआा है।

सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मँगा लिया पर खाने की सुधि किसे थी ! वह उसी बरामदे में, उसी तरफ, टकटकी लगाये खड़ी थी, जिधर से केशव गया था।

एक बज़ गया, दो बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहावह किसी दूसरे मार्ग से चले गये। मेरा यहाँ खड़ा रहना च्यर्थ है। चलूँ, सो रहूँ । लेकिन फिर खयाल आ गया, कहीं अा न रहे हों ।

मालूम नहीं, उसे कब नींद आ गयी ।
$\gamma$
दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवर्ती ₹शमी साड़ी पहने आ कर खड़ी हो गयी, और मुसकरा कर बोलीक्षमा कीजिएगा, मैंते बहुत सबेंरे आपको कष्टदिया। आप तो कहीं जाने को तैयाए मालूस होती हैं।

सुभद्रा ने एक कुर्सी अढ़ाते हुए कहा-हाँ, एक काम से बाहुर जा रही थी। में आणकी क्या सेवा कर सकती हूँ ?

यह् कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पाँव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, जिससे स्त्रियाँ ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग साँवला, मुँह छुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कृद भी छोटा और शररार भो कुछ स्थूल था। आँखों पर ऐनक लगी हुई थी। ऐकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी, जो आँखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनें्र थी कि जान पड़ता था किसी देबी के वरदान हों। एक-एक अंग से प्रतिभा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हलकी एवं तुच्छ मालूम होती थी। युद्ती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा-
'अगर मैं भूलती हूँ, तो मुभे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ सीविंग मशीन मौजूद है ।'

सुभर्रा-में दो लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ, शेष समय में कुछ सिलाई मी कर लेती हूँ। आप कपड़े लायी हैं ?

युवती-नहीं, अभी कपड़े नहीं लायो। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुका कर मुस्कराते हुए कहा-बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। में वस्ताभूपण सब हैंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वेदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं।

सुभद्रा ने हँस कर कहा-में ऐेसे अवसर पर आपके जोड़े तयार करके अपने को घन्य समफूँगी। यह शुभ तिथि कब है ?

युवती ने सकुचाते हुए कहा—वह् तो कहते हैं, इसी सप्ताह में हो जाय; पर मैं उन्हें टालती आती हूँं मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वह् इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कह कर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं।

सुभद्रा—तो मैं आपपके जोड़े बहुत जल्द दे दूँगी ।
युवती ने हँस कर कहा-मैं तो चाहती थी कि आप् महीनों लगा देतीं।
सुभद्रा-वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी ? मैं इसी सत्ताह्र में आपके कपड़े दे हूँगी, और उनसे इसका पुरस्कार लूँगो।

युदती बिलखिला कर हैसी। कमरे में प्रकाश की लहरें-सी उठ गयीं। बोली-इसके लिए तो पुरस्कार वह देंग, बड़ी खुशी से देंगे औौर तुम्हारे कृत्ज होंग़। मैंने प्रतिज्ञा को थी कि विवाह के बंधन में पड़ँ गूी ही नहीं; पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुभे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियाँ कितनी आनंदमय होती हैं ! तुम तो अभी हाल हो में आयी हो। तुम्हारे पति भी साथ होंगे ?

सुभद्रा ने बहाना किया। बोली—वह इस समय जर्मनी में हैं। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहां गये हैं।
'तुम भी संगोत जानती हो ?'
'बहुत थोड़ा ।'
'केशव को संगीत से बड़ा प्रेम है।'
केशव का नाम सुन कर सुभद्रा को ऐेसा मालूम हुआा, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी।

युवती ने पूछा-आप चौंक कैसे गयीं ? क्या केशव को जानती हो ?
सुभद्रा ने बात बना कर कहा—नहीं, मैने यह नाम कर्भी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं ?

सुभद्रा को ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदर्मी का नाम नहीं हो सकता ? इसलिए उसने यह प्रश्न किया था। उसी जवाब पर उसकी जिदगी का फैसला था।

युवती ने कहा—यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने उन्हुं भेजा है। अभी साल भर भी तो आये नहीं हुए । तुम देख कर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो! यहाँ के अच्छे-अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुँह से सुना ही नहीं । जोदन आदर्श है। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है, मुभ्भे ट्सका आश्चर्य है। मुझमें न रूप है, न लावण्य। यह मेरा सौभाग्य है। तो मैं शान को कपड़े ले कर आऊँगो।

सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को सँभाल कर कहा-अच्छो बात है।
जब युवती चली गयो, तो सुभद्रा फूट-फूट कर रोने लगो। ऐसा जान पड़ता था, मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गये हैं। वह कितनी नि:सहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। अब उसका जीव़न व्यर्थ है। उसके लिए अब जोवन में रोने के fिवा और क्या है ? उसकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ \{शिन-सी हो गयी थीं, मानो वह किसी ऊँचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हा ! यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है । उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था ? इसलिए कि यहीँ आते ही उसका सर्वनाश कर दें ?

पुरानी बातें याद आने लगीं। केशव की वह प्रेमातुर आँखें सामनें आ गयीं। वह सरल, सहास मूर्ति आँखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर घमकता था, तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे

फसली बुखार आ गया था, तो केशव घबरा कर, पंद्रह दिन की छुट्टी ले कर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था। वही केशब अब इतनी जल्द उससे ऊब उठा ! उसके लिए सुभद्रा ने कौन•सी बात उठा रख्जी। वह तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन घन, अपना सर्वरसव समझती थी। नहीं-नहीं केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिगा है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्प्टुता ही ने उनके हृदय पर विज़य पायो है। हाय ! उसने कितनी बार केशब से कहा था, मुभे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जसी हो, मुभे वैसी ही पस्न्द हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा-पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशक ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है ! लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन-मतवाली छोकरी की माया है।

सुभद्रा को इस ईष्य्य और दु:ख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही । वह कमरे में इस तरह टहलने लगी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो । करी दोनों मुट्टियाँ बंध जातीं, कभी दर्ता पीसने लगती, कभी ओंट काटती। उन्माद की-सी दशा हो गयी। ऊँखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों-ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को. सोचती उन कष्टों को याद करती, जो उसने उसके लिए भेले थे, उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेश भी होता; तो उसे इतना दु:ख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई हँसते-हँसते अचानक गले पर चढ़ बैंे। अगर वह उनके योग्य नहीं थी, तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था ? विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया था ? क्यों प्रम का बीज बोया था ? और आज जब वह बीज पल्लबों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतस्तल के एक-एक अणु में प्रविष्ट हो गयीं, उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया; तो वह आज उसे उ खाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्या उसके हृदय के टुकड़े-टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जायगा ?

सहसा उसे एक बात याद आ गयी। हिंसान्मक संतोष से उसका उत्तेजित

मुख-मंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहलले विवाह की बात इस युबती से गुत्त रखी होगी! सुभद्रा इसका भंडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिख कर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देती-उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। गैरेर, संध्या-समय तो वह कपड़े ले कर आयेगी ही। उस समय उससे साश कच्चा चिट्डा बगान कर दूँगी।
$y$
सुमद्रा दिन-भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आ करे इधर-उधर निगहह दौड़तती, कभी सड़क पर देत्वली; पर उसका कहीं पता न था। मन में हुँझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया।

केश़ब का पता उसे मालूम था। उस मकान और गली का नम्बर तक याद था, जह्राँ से वह उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलक्ब होने लगा, उसके मन में एक तरंग-सी उठने लगी कि जा कर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे, कहे-तुम इतने भंकर हिं्यक हो, इतने महान् ध्रूर्द हो, यह मुरे मालूम न था। तुम यही विद्या सीखने यहाँ आये थे ! तुम्हारे सारे पांडित्य का यही फल है ! तुम एक अवला को जिसने तुम्हारे ऊपर अवना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यों छल सकते हा! तुममें क्या मनुष्यता नाम को भी नहीं रही गयी ? आलिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है ? में सारी जिदगी तुम्हारे नाम को रोली रहूं! लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया हैं, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास बह न जायगी। वह उसे देख कर अपने आँसुओं को रोक सकेगी या नहों, इलमें उसे संदेह था; और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घुणा करता है, तो वह भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गयो, पर युवरी न आयी। बत्तियाँ भो जलीं, पर उसका पता नहीं।

एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की खा़हट मालूम हुई। वह्र कूद कर वाहर निक्रल आयी। युवती कपड़ों का एक पुरिदा लिये

सामने खड़ी थी । सुभद्रा को देखते ही बोली—क्षमा करना, मुभे आने में देर हो गयी। बनत यह है कि केशान को किसी बड़े जहूरी काम से जर्मनी जाना है। बहाँ उन्हें एक महीने से ज्यादा लग जायगा। वह चाहते हैं कि में भी उनके साथ चलूँ। मुज़से उन्हें अपना थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगो। बर्षलन के पुЕ्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पह्ले हमारा विजाह हो जाय । कल संध्या समय संस्कार हो जायगा। अब ये कपड़े मुभे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती? इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है।

सुभवा ने कपड़ों को मेज पर रख कर कहा-आपको धोखा दिया गया है।
युबती ने घवड़ा कर पूछा—धोखा ! कैसे धोखा ? मैं बिलकुल नहीं समजती। तुम्हारा मतलब क्या है ?

सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा—केशव तुम्हें धोला दे कर तुमसे दिवाह करना चाहता है।
‘केशब ऐसा आदमी नहीं है, जो किसी को धोगा दे । क्या तुम केशाव को जानती हो ?
'केशब ने तुमसे अपने विषय में सब-कुछ कह दिया है ?'
'सब-कुछ ।'
'कोई भी बात नहीं छिपायो ?'
'मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक वात भी नहीं छिपायी !'
'तुғ्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है ?'
युवती को मुख-ज्योति कुछ मालन पड़ गया, उसकी गर्दन लजजा से झुक गयी। अटक-अटक कर बोलो—छाँ, उन्होंने मुझसे ....यह बात कही थी।

सुभद्रा परास्त हो गयी। घृणा-सूचक नेतों से देखती हुई बोलो- यह जानते हुए भी तुम केशट् से विवाह करने पर तैयाए हो ?

युवती ने अभिमान से देख कर कहा-तुमने केशव को देला है ?
'नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है।'
'फिर, तुम उन्हें कैसे जानती हो ?'
'मेरे एक मिन्र ने मुझसे यह बात कही है, वह केशव को जानता है ।'
'अगर तुम एक बार केशव को देख. लेतीं, एक बार उनसे बातें कर लेतीं, तो मुझसे यह प्रश्न न करतीं। एक नहीं, अगर उन्होंने एक सौ विवाह किये होते, तो में इनकार न करती। उन्हें देख कर मैं अपने को बिलकुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ, तो फिर मूर्के जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वह मुझसे बातें करने लगते हैं, मु के ऐेसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भाँचत खिली जा रही है। में चसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुमव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हैंसे, चाहे जितनी निदा करे में केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उन्का विवाह हो चुका है, यह सत्य है; पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह अभी नहीं हुआ है। वह्ट कोई साधारण, अर्द्धशिक्षिता बालिका है। तुम्हीं सोचो, केशव-जैसा विद्वान्, उदारचेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है ? तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा ।'

सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था 1 केश़व ने उसे इतने काले रंगों में रँगा है, यह सोच कर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था, इसी क्षण इसको दुतकार दूँ, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैंदा होने लगे थे। उसने गंभीर, पर उदासीनता के भाव से पूछा-केशव ने कुछ उस सत्री के विषय में नहीं कह्ड ?

युवर्ती ने तहपरता से कहा—पर पहुँचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण-पोषण का वह उसके इ्च्छानुसार प्रबंध कर देंगे, इसके सिवा वह् और क्या कर सकते हैं। हिदून-नीति में पति-पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकला। पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई या मुसलमान होने पर भो तैयार हैं। वह तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर सैंने ही रोक लिया। मुभे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है, मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे । मैं उसे अपनी बहन समभूँगी । किंतु केशव इससे सह्मत नहीं होते।

सुभद्रा ने व्यंग्य से कहा-रोटी-कपड़ा देने को तैयार ही हैं, सत्रो को इसके सिवा और क्या चाहिए ?

युवती ने व्यंग्य को कुछ परवा न करके कहा——तो मुभे लौटने पर कपड़ें तैयार मिलेंगे न ?

सु भद्रा—हॉ, मिल जयंगे।
युवतो-कल तुम संध्या समय आओगी ?
सुभद्रा-नहीं, खेद है, मुभे अवकाश नहीं है।
युवती ने कुछ न कहा। चलो गयो।
सुभद्रा कितना ही चाहतो थी कि इस समस्या पर शांतचित हो कर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला-सी दहक रही थी! केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। चही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा है। यह् आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना को सारी कोमलता मूर्चिचत हो गयी! उसका एक-एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्यां इसके विपरीच होती, तो क्या सुभद्रा की गरदन पर छुरी न फिर गयी होती ? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता ? क्या पुरुष हो जाने से ही सभो बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती हैं ? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वोकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊँचे आदर्शों को परवा नहीं है। उन स्तित्रों में आत्माभिमान न होगा ? वे पुरुष के पैरों को जूतियाँ बन कर रहने ही में अवना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आरमाभिमान-शून्य नहीं है। वह अपने जीते-जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जोवन का सर्वनाश करके चैन की वंशी बजाये । दुनिया उसे हत्यारिनी, पिशाचिनी कहेगी, कहे-उसको परवा नहीं । रह-रह कर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाय, और इसके पहिले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाये, उसके जीवन का अंत कर दे। वह केशव की निष्ठुरता की याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी। अपने को धिक्कार-धिक्कार कर नारी-सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह्ट इतनी दुर्बल है ? क्या उसमें हूतना साहस

भी नहीं है ？इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आये और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे，तो क्या वह उसका प्रतिकार न फरेगी？ आखिर आत्म－रक्षा ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रख़ी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम－दर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम－स्वाँग भरता था। फिर उसका वध करना क्वा सुभद्रा का कर्तन्य नहीं ？

इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गयी，जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है，जब स्त्री पुरुष के बून की प्यासी हो जाती है।

उसने खूँटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और घ्यान से देखने लगी， मानो उसे कभी देखा न हो। कल संध्या－समय जब आर्य－मेंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्नुख बैं हुए होंगे，उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम－लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेषी। क्या वह रो－रो कर अपना अधम जोवन काटेगो ？

संध्या का समय था। आर्य－मंदिर के आँगन में वर और वधू इष्ट－मित्रों के साथ बेंे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुँची और बरामदे में आ कर एक खक्भे की आड़ में इस भाँति खड़ी हो गयी कि केशव का मुँह उसके सामने था। उसकी आँखों में वह दृश्य गिंखच गया，जब आज से तीन साल पहले उसने इसी भाँचि केशव को मंडप में बैंे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदग कितना उछ्व्वसित हो रहा था। अंतस्तल में गुदगुद्दी－सी हो रही थी，कितना अपार अनुरगग था，कितनी असीम अभिलाषाएँ थी，मानो जीवन－प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भifति सुखद था，भविष्य ऊषा－स्वप्न की भाँति सुंदर। क्या यह वही केशव हैं ？सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ，मानो यह केशन नहीं है। हाँ，यह् वह केशव नहीं था। यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था । अब उसकी मुस्कराहट में，उसके नेत्रों में，उसके शब्दों में，उसके ह्दय को आक्करषत करने वाली कोई वस्तु न थी । उसे देख कर वह्ट उसी भाँति नि：स्पंद，निश्चल खड़ो है，मानो

कोई अपरिचित व्यकित हो। अब तक केशव का－सा रूपवान्，तेजस्ती，सौम्य， शीलवान् पुषष संसार में न था；पर अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि बहाँ बेंे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं हैं। वह ईधर्धाजनि，जिसमें वह जली जा रही थी，वह हिसा－कल्पना，जो उसे वह्ँाँ तक लायी थी，मानो एकदम शांत हो गयी। विरक्ति हिसा से भी अधिक हिंसाद्मक होती है—सुभद्रा की निंसा－कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था－उसका केशव，उसका प्राणवल्लभ， उसका जीवन－सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं है। वह उसका नहीं है，उसे अन परवा नहीं，उस पर किसका अधिकार होता है ।

विवाह－संसकार समाप्त हो गया，मित्रों ने बधाइयі दीं，सहोलियों ने मंगल－ गान किया，फिर लोग मेज़ों पर जा बैठे，दावत होने लगी，रात के बारह बज गयें पर सुभद्रा वहीं पाषाण－मूर्ति की भाँति खड़ो रही，मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ，अत्र उसे अपने हृदय में एक प्रकार के शून्य का अनुभव हो रहा था，जसे कोई बस्ती उजड़ गयी हो，जसे कोई संगोत बंद हो गया हो，जैसे कोई दीपक बुझ गया है।

जब लोग मंदिर से निकले，तो वह मो निकल आयो；पर उसे कोई मार्ग न सूझता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई－सी जान पड़ने लरीं। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारो रात सड़कों पर भटकती किरी। घर का कहीं पता नहों। सारी दूकानें बंद हो गयों，सड़कों पर सन्नाटा छा गया，फिर भी वह अपना घर ढूँढ़ती हुई चली जा रही थी। हाय ！क्या इसी भाँति उसे जोवन－ पथ में भी भटकना पड़ेगा ？

सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा—मैडम，तुम कहाँ जा रही हो ？
सुभद्रा ने ठिठक कर कहा—कहों नहीं।
＇तुम्हारा स्थान कहाँ है ？＇
＇मेरा स्थान ？＇
＇हाँ，तुम्हारा स्थान कहाँ है ？में तुम्हें बड़ो देर से इधर－उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो ？’

सुमद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक न याद था ।
'तुम्हं अपने स्ट्रोट का नाम तक याद नहीं ?'
'भूल गयो, याद नहीं अता। ।'
सहसा उसको दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठो, ओो ! यही तो उसकी स्ट्रोट हैं। उसने सिर उठा कर इधर-उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था। और इसी गली में, अपने हो घर के सामने, न-जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी।

ぞ
अभी प्रात:कःल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुँची। वह उसके कपड़े सी रहो थी। उसका सारा तन-मन कपड़ों में लगा तुआा था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित्त हो कर अपना स्टृंगार भी न करती होगो। न-जाने उससे कौन-सा पुरस्कार हेना चाहती थी। जसे युवती के आने की खबर भी न हुई ।

युवती ने पूछ्छा——ुम कल मंदिर में नहीं आयी ?
सुभद्रा ने सिर उठा कर देखा, तो ऐसा जान पड़ा, मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमतो हो गयो है। उसकी रूप छति अर्भन्य थो। प्रेम को विभूति रोम-रोम से प्रद्दशित हो रही थी। सुभद्रा दोड़ कर उसके गले से लिपट: गयी, जैसे उसकी छोटी बहन आ गयो हो, जौर बोलो-हाँ, गयो तो थो।
‘मैंने तुम्हें नहीं देखा।'
'हाँ, मैं अलग थी।'
'केशब को देखा ?
'हाँ देखा।
'धीरे से क्यों बोलीं ? मेने कुछ भूठ कहा था ?'
सुभद्रा ने सहृदयता से मुक्करा कर कहा—मेंने तुम्हारी आँखों से नहीं, अपनी आंलों से देखा। मुके तो वह तुम्हारे योग्य नहीं जंचे। तुम्हें ठग लिया।

युवती खिलखिला कर हँसी और बोली—वाह! मं समझती हूँ, मैंने उन्हें ठा है।

सुभद्रा ने गम्भीर हो कर कहा—एक बार वस्त्राभूषणों से सज कर अपनी छवि आईने में देबो, तो मालूम हो।
'तब क्या में कुछ «ौर हो जाऊँगी ?'
'अपने कमरे से फर्श, परदे, तसवीरें, हाँड़ियाँ, गमले आदि निकाल कर देख लो, कमरे की शोभा वही रहती है !'

युवती ने सिर हिला कर कहा -‘ठोक कहती हो। लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊँ। न-जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आये ।'
'मिं तुम्हें अपने गहने पहना दूँगी ।'
'तुम्हारे पास गहने है ?'
'बहुत। देखो, मैं अभी ला कर तुम्हें पहनाती हूँ ।'
युवती ने मुंह से तो बहुत 'नहीं-नहीं' किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिये। अपने पास एक छल्ला भी न रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूव में निकलते शर्म तो आती थी; पर उसका रूप चमक उठा था, इसमें संदेह न था। उसने आईने में अवनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठो, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो । मन में गुदगुदो होने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसे उसकी कल्पना मी न थी।

कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते; यह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे । कुछ देर के बाद लज्जा से सिर स्रुका कर बोली-केशव मुफें इस रूप में देस कर बहुत.हलँसेंगे ? $\vdots$
सुभद्रा-इसंगे नहीं, बलैया लेंगे, आँखं बुल जायँगे। तुम आज इसी रूप में उनके पास जाना।

युवती ने चकित हो कर कहा-सच ! आप इसकी अनुमति देती हैं ?
सुभद्रा ने कहा-बड़े हर्षं से ।
‘तुम्हें संदेह न होगा ?'
'बिल्कुल नहों।'
'धर जो मैं दो-चार दिन पहने रूह ?'
'तुम दो-चार महीने पहने रहो । आाखिर, यहाँ पड़े ही तो हैं !'
'‘ुुम भी मेरे साथ चलो।'
'नहीं, मुभे अवकाश नहीं है ।'
'अच्छा, लो मेरे पर का पता नोट कर लो।'
3\%
＇हाँ，लिख दो，शायद कभी आऊँ ।＇
एक क्षण में युवती यहाँ से चली गयी। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भाँति प्रसन्न－मुख सड़ी देख रही थी，मानो उसकी छोटी बहन हो，ईष्या या हेष का लेश भी उसके मन में न था।

मुश्किल से，एक घंटा गुजरा होगा कि युवती लौट कर बोली－सुभद्रा क्षमा करना，मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। केश़ बाहर खड़े हैं। बुला लूँ ？

एक क्षण，केवल एक क्षण के लिए，सुभद्रा कुछ घबड़ा गयी। उसने जल्दी से उठ कर मेज पर पड़ी हुई चीजें इधर－ठधर हटा दीं，कपड़े करीने से रख दिये， अपने उलभे हुए बाल सँभाल लिये，फिर उदासीन भाव से मुर्करा कर बोली－ उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया । जाओ बुला लो।

एक मिनट में केशव ने कमरे में कदम रसा और चौंक करे पीछे हट गये， मानो पाँव जल गया हो। मुँह से एक चीख निकल गयो। सुभद्रा गम्भीर，शात， निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही । फिर हाथ बढ़ा कर बोली मानो किसी अपरिचित व्यकित से बोल रही हो－आइये मिस्टर केशब，मैं आपको ऐसी सुशील，ऐसी सुंदरी，ऐसी विदुषी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ।

केशन के मुँह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वह्ट पथ－भ्रष्ट－सा बना खड़ा था। लज्जा और ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता था，एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होनेवाली थी अदश्य，पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी，इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से यह बात कैसे कहेगा，इसको उसने बूब सोच लिया था उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था，पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिये थे। ये सारी तैयारियाँ धरी रह गयों और सुभद्रा से साक्षात् हो गया। सुभद्रा उसे देख कर जरा भी नहीं चौंको， उसके मुख पर आश्चर्य，घबराहट या दु：्व का एक चिह्न भी न दिखायी दिया। उसने उसी भाँति उससे बात की；मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आयीे， कसे आगो，कोों आयो，कैसे गुजर करती है，यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिकारारेगो；विष खाने की घमकी देगी－निष्ठुर，निर्दय और न－जाने

क्या－क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था，पर इस आकस्मिक मिलन，इस गर्वयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार न था। वह् प्रेम－न्नतधारिणो सुभद्रा इतननी कठोर，इतनी हृदय－शून्य हो गयी है ！अवश्य ही इसे सारी बातें पहले हो मालूम हो चुको हैं। सं से तोग्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनो उदारता से दे डाले，और कौन जाने वापस भी न लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रतिभ हो कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक शब्द भो उसके मुख से न निकला।

युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा－इनके पति इस समय जर्मनी में हैं।

केशाव ने आँखें फाड़ कर देखा，पर कुछ बोल न सका ।
युवती ने फिर कहा—बेचारी संगोत के पाठ पढ़ा कर और कुछ कपड़े सी कर अपना निर्वाह करती हैं। वह महाश्य यहाँ आ जाते，तो उन्हें उनके सोभाग्य पर बधाई दती।

केशव इस पर भी कुछ न बोल सका，पर सुभद्रा ने मुस्करा कर कहा－ वह मुझसे रूठे हुए हैं，बधाई पा कर और भो झल्लाते । युवती ने आशचर्य से कहा－＇तुम उन्हीं के प्रेम से यहाँ आयों，अपना घर－बार छोड़ा，यहाँ मिहनत－ मजूरी करके निर्वाह कर रही हो，फिर भी वह तुमसे रूठे हुए हैं ？आश्चर्य ！

सुभद्रा ने उसी भाँति प्रसन्न－मुख से कहा－पुरुष－प्रकृति हो आश्चर्य का विषय है，चाहे मि० केशव इसे स्वोकार न करें ।

युवती ने फिर केशब की ओर प्रेरणा－पूर्ण दृष्टि से देखा，लेकिन केशव उसी भाँति अप्रतिभ बैठा रहा। उसके हैदय पर यह नया आघात या। युवती ने उसे चुप देख कर उसकी तरफ से सफाई दो—केशव，सत्रो और पुरुष，दोनों हो को समान अधिकार देना चाहते हैं।

केशंत्र डूब रहा था，fिनके का सहारा पा कर उसकी हिम्मत बँध गयी। बोला—विवाह एक त्रकार का समझौता है। दोनों पक्षों को अधिकार है，जब चाहें उसे तोड़ दें।

यूवती ने हामी भरी—सक्य－समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है।

सुभद्रा ने शंका की－किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए ？

केशव ने भावों की लाठी का सहारा ले कर कहा－जब इसका अनुभव हो जाय कि हम इस बंघन से मुक्त हो कर अधिक सुखी हो सकते हैं，तो यही कारण काफी है। स्ती को यदि मालूम हो जाय कि वह दूसरे पुरुष के साथ．．．

सुभद्रा ने बात काट्ट कर कहा－क्षमा कोजिए मि• केशव，मुझ में इतनी बुद्धि नही कि इस विषय पर आप से बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है， जो जीवन－पर्यंज रहे । मैं भारत की नहीं कहती। वहाँ तो सत्री पुरुष की लौंडी है，में इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बात－चीत हुई है। वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर खुश नहीं होतीं। विवाह का सब से ऊँचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है，स्त्रियों ने निबाहा है। अब पुरुषों का अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जायगा，नहीं कह सकती।

इस गम्भीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मँगवायी। तीनों आदमियों ने पी। केशव पूछ्छना चाहता था，अभी आप़ यहाँ कितने दिनों रहेंगी，लेकिन न पूछ सका। वह यहाँ पंद्रह मिनट और रहा， लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे न रहा गया। पूछ ही बैठा－ अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगी ？

सुमद्रा ने जमोन की ओर तकते हुए कहा－कह नहों सकती।
＇कोई जरूरत हो，तो मुभु याद कीजिए।＇
＇इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद 1 ＇
केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आँखों में फिरती रहो। सु भद्रा की बातें उसके कानों में गूँजती रहीं। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ अयो थी। सारो परिस्थिति उसकी समझ़ में आ गयी थी। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोयें खड़े हो गये। यहाँ सुभ्द्रा ने क्या－क्या कष्ट भेले होंगे，कैसो－कंसी यातनाएँ सही होंगो，सब उसी के कारण ？ बह उस पर भार न बनना चाहती थी，इसोलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उते न दो 1．अग़र उसे पहले से मालूम होता कि सुमद्रा यहाँ आ

गयी है，तो कदाचित् उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही न होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता । सुभद्रा को देख कर उसकी कर्त्तव्य－चेतना जाग्रत हो गयी। उसके पैरों पर गिर कर उससे क्षमा माँगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। वह उसके मुँह से सारा वृत्तांत सुनेगा। यह मौन उपेक्षा उसके लिए असह्य थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा，लेकिन ज्यों ही रात के दस बजे，वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछ्रा－कहाँ जाते हो ？

केशद ने बूट का लेस बाँघते हुए कहा－जरा एक प्रोफेसर से मिलना है， इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ ？
＇जल्द आना ।＇
＇बहुत जल्द आऊँगा।＇
केशन घर से निकला，तो उसके मन में कितनी ही विचार•तरंगें उठने लगों। कहीं सुभद्रा मिलने से इन्कार कर दे，तो ？नहीं ऐसा नहों हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ，यह हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ न कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डालो। ऐसा ब्रोमार था कि बचने को आशा न थी। उर्मिला ने ऐसा तन्मय हो कर उसकी सेवा－सुश्रूषा की कि उसे उससे प्रेम हो गया। कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा，इसके विषय में केशव को कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्ष्रमा कर देगी। लेकिन इसका फल क्या होगा ？क्या वह दोनों के साथ एक－सा प्रेम कर सकता है ？सुभद्रा को देख हेने के बाद उमिला को शायद उसके साथ रहने में आपत्ति न हो। आपत्ति हो ही कैसे सकीी है। उससे यह बात छिपो नहीं है। हां，यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है या नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है，उसे देखते हुए तो उसके मानने में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनायेगा，उसकी विनती करेगा， उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मना कर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पा कर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे बब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था， वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा

## आत्म-संगीत

आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिम्ब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगोत की मनोहर और जीवनदायिनी, प्राणपोषणी ध्वनियाँ इस निस्तब्ध और तमोमय दृशय पर इस प्रकार छा रही थीं, जैसे हृद्य पर आशाएँ छायी रहती हैं, या मुसमंडल पर शोक ।

रानी मनोरमा ने आज़ गुए-दोक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थीं। अकस्समात् उसकी आँखें बुल्लों और ये मनोहर ध्वनियाँ कानों में पहुँचीं। वह व्याकुल हो गयी-जैसे दीपक को देख कर पतंग; वह अधीर हो उठो, जैसे साँड़ की गंध पा कर चींटी । वह उठो और द्वारपालों, एवं चौकीदारों की दृष्धियाँ बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आयो一जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुन कर आँबों से आँसू निकल आते हैं ।

सरितानटट पर कँटीली झाड़ियाँ थीं । ऊँचे कगारे थे। भयानक जंतु थे । और उनकी डरावनी आवाजें! शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमांरता की मूति थी। परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खीचे लिये जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था।

वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गति-रोध किया । ?

मनोरमा ने विवश हो कर इघर-उघर दृष्टि दौड़ायी। किनारे पर एक नौका दिलायी दी। निकट जा कर बोली-मांझी, मैं उस पार जाऊँगी, इस मनोहर राग ने मुंमे व्याकुलां कर दिया है।

मांझी-रात को नाव नहीं ख्बोल सकता। हवा तेज है और लहरं डरावनी। जान-जोखिम है।

मनोरमा-मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुँहमांगो मजढ्री दूँगी।

माँझी-तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इस जदी में निबाह नहीं।

मनोरमा—चौधरी; तेरे पाँव पड़ती हूँ । शीघ्र नाव खोल दे । मेरे प्राण उस ओर लिंचे चले जाते हैं।

माँझो—क्या इनाम मिलेगा ?
मनोरमा—जो तू माँगे।
माँझी-आप ही कह दें, में गैदार क्या जानूँ, कि रानियों से क्या चीज माँगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीजन माँग बैठूँ, जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो ।

मनोरमा-मेरा यह ह्रार अट्यंत मूत्यवान् है। में इसे खंवे में देती हूं। मनोरमा ने गले से हार निकाला; उसकी चमक से माँझी का मुख-मंडल प्रकाशित हो गय一वहृ कठोर और काला मुख, जिस पर द्नुर्रयाँ पड़ो हुई थीं।

अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआा, मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गयी हो। कदाचित् कोई पूर्ण ज्ञानी पुरष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता-तट पर बैठा हुआ उस निस्तबव्ध निशा को संगीत-पूर्ण कर रहा है। रानी का हृद्य उछलने लगा। आह! कितना मनोमुग्घकर राग था! उसने अधीर हो कर कहा-माँझी, अब देर न कर, नाव खोल; ममं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकतो।

मांझी—इस हार को ले कर मैं क्या कह्लागा ?
मनोरमा—सच्चे मोती हैं।
माँझी-यह् और भी विपत्ति है। माँझिन गले में पहन कर पड़ोसियों थरो दिखायेगी, वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियाँ देंगी। कोई चोर देखेगा, तो उसकी छाती पर साँप लोटने लगिगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन-दहाड़े उाका पड़ जायगा। लोग चोरी का अपराध लगायेंगे। नहीं, मुभे यह हार न चाहिए।

मनोरमा-तो जो कुछ तू माँग, वही दूँगी। लेकिन देर न कर। मुभे अब वैर्य नहीं है। प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक-एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है।

माँसी—इससे भी अच्छ्री कोई चोज दीजिए ।
मनोरमा-अरे निर्दयी! तू मुके बातों में लगाये रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ, वह लेता नहीं, स्वयं कुछ माँगता नहीं। तुभे क्या मालूम, मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही हैं। मैं इस अनित्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ।

माँझी—और क्या दोजिएगा ?
मनोरमा—मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव बोल दे, तो प्रतिज़ा करती हूँ कि तुभ्भे अपना महल दे दूँगो; जिसे देखने के लिए कदाचित् तु भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं । अब एक क्षण की भी देर न कर।

माँझी— (हँस कर) उस महल में रह कर मुभे क्या आनंद मिलेगा ? उलटे मेरे भाई-बंधु शन्तु हो जायँगे। इस नौंका पर अंधरी रात में भी मुभे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है, और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ। fंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खायगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जायँगे। और आदमी कहाँ से लाऊँगा; मेरे नौकर -चाकर कहाँ ? इतना माल-असबाब कहाँ ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊँगा ? उसकी फुलवारियाँ सूख जायँगी, उसकी क्वारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनायेंगी।

मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछ्छल पड़ी । उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था—जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षंक था, तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल हो कर कहा-आह ! तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं माँगता ? अहा ! कितना विरागजनक राग है, कितना विह्बल करने वाला ! में अब तनिक भी धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूं। उस संगीत में कोयल को-सी मस्ती है, पपीहे की-सी वेदना है, श्यामा की-सी विह्ल्रलता है; इसमें

झरनों का-सा जोर है, और आँधी का-सा बल ! इसमें वह सब कुछ है, जिससे विनेकाण्नि प्रज्ज्वलितं होती, जिससे आत्मा समाहित होती है, और अंतःकरण पवित्र होता है । माँशी, अंब एक क्षण का भी चिलम्ब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका बोल । जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीति है, उस तक मुभ्मे पहुँचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट।

माँझी-आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है।

मनोरमा-हाय ! तो अब तुभे क्या दूँ ? यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है, यह समसत सुमन-समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊँगी, तेरी संवा करूँगी, तेरे लिए पानी भरूँगी, तेरी झोपड़ी वहारूँगी । हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूँगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊँगी, तेरी माँझिन के पैर मलूँगी। व्यारे माँझी, यदि मेरे पास सौ जानें होती, तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुभे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिदु शुण्क हो गया है। अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर तेरे चरणों में है।

यह कहते-कहते मनोरमा एक विक्षित्त को अवस्था में माँझी के निकट जा कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआा, मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्जवलित प्रदोप की तरहह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसके रोमांच हो आया। वह मस्त हो कर भूमने लगी। छसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्शर-देश में तारे झिलमिलाते हुए दिसायी देने थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुँह से निकलने लगा। वही अमृत की बूँदें, उसके अधरों से टपकने लगीं। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पार से आने वाली धननियाँ, प्राणपोषिणी धवनियाँ उसी के मुँह से निकल रहीं थीं।

मनोरमा का मुख-मंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था, और आँखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं।

## ऐक्ट्रेप

रंगमंच का परदा गिर गया । तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेल कर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रक्रट कर रही थी, दर्शकनवृंद शिष्टना के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मतों की भाँति दौड़ पड़े थे और नारादेवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गये और तारादेवी के चरणों पर निर पड़े। सारा ₹टेज फूलों से पट गया, आभूषणों की वर्षी होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विसान नीचे आ कर उसे उड़ा न ले जाता, तो कदाचित् उस धक्कमघक्के में दस-पाँच आदमियों की जान पर बन जाती। मैनेजर ने तुरंत आ कर दर्शकों को गुण-ग्राहकता का घन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर यही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहोन्माद शांत हुआ। मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लम्बे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन कासा रंग, देवताओं का-सा स्र रूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति-सी प्रस्फुटित हो रहो थी। कोई राजकुमार मालूम होता था।

जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गये, उसने मैनेजर से पूछा-क्या मैं तारादेवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं ?

मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा -हमारे यहीं ऐसा नियम नहीं है।
युवक ने फिर पूछ्छा-क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं ?

मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा—जी नहीं। क्षमा कीजिएगा। यह हमारे नियमों के विरुद्ध है ।

युवक ने और कुछ न कहा, निराश हो कर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा—जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड?

युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर कुछ लिस्षा और दे दिया। मेनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा-कुँचर निर्मलकांत चौधरी ओ० बो० ई० 1 मेनेजर को कठोर मुत्रा कोमल हो गयी। कुँवर निर्मलकांतशहर के सबसे बड़े रईस और ताललुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रल्न, संगीत के सिदहहत्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्टान्, आठ-दस्त लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएँ चलती थीं-इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में बड़े थे। मिनेजर अपने उपेक्षा-भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला-क्षमा कीजिएगा, मुझ्बसे बड़ा अपराध हुआ। में अभी तारादेवी के पास हुजूर का कार्ड लिये जाता हूं।

कुँवर साहब ने उससे उकने का इशारा करके कहा—नहीं, अब रहने ही दीजिए, में कल पाँच बजे आऊँगा। इस बक्ज तारादेवी को कह होगा। यह उनके विश्राम का समय है ।

मिनेजर-मुभे विश्वास है कि वह आपको खातिर इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी, में एक मिनट में आता हूँ।

किंतु कुँचर साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी अनुरता पर संयम का परदा डालने के लिए विवश थे। मेनेजर को सज्जनता का घन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गये।

तारा एक साफ-सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मगन बैठी थीं। रात का वह दृश्य उसकी आँखों के सामने नाच रहा था । ऐंसे दिन जीवन में क्या बार-बार आते हैं ? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हा रहै थे ! बस एक दूसरे पर फटे पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था-हाँ, ठुकरा दिया था। मगर उस समूह में केबल एक दिव्यमूति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आँसों में कितना गंभोर अनुराण था, कितना दृढ़ संकल्प! ऐसा जान पड़ता था मानो उसके दोनों नेत्र उसके हृदय सें चुभे जा रहे हों। आज किर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है । केकन यदि आज उनके दर्शन हुए, तो तारा उनसे एक बार बातचोत किये बिना न जाने देगी।

यहु सोचते हुए उसने आईने को ओर देखा, कमल का फूल-सा खिला था। कौन कह सकता था कि यह नव-विकसित पुष्प पेतिस वसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दोपक जला बैठी । आज से बीस साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव तुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य-जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसकी भेंट करना चाहा था; पर उसने किसी की ओर आँख उठा कर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट को गंध आतो थी। मगर आह ! आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ, जो बीस साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय-पट पर खिच गया। उसे वह किसी तरह मूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता, तो कदाचित् उधर घ्यान भी न करती। पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाय में लिये देख कर वह स्थिर न रह सकी ।

सहसा दाई ने आ कर कहा-बाई जी, रात को सब चीजें रबी हुई हैं, कहिए तो लाऊँ ?

तारा ने कहा-नहीं, मेंरे पास चीज लाने को जहूरत नहीं; मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं।
'एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जो, कहाँ तक गिनाऊँ-अर्शाकयाँ हैं, ब्रूचज, बाल के पिन, बटन, लाकेट, अँगूठियाँ सभी तो हैं। एक छोटे-से डिब्बे में एक सुंदर हार है। मैने आज तक वैसा हार नहीं देखा। सब संदूक में रख दिया है I'
'अच्छा, वह संद्क मेरे पास ला ।' दाई ने संदूक ला कर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पन्त ला कर तारा को दिया। तारा ने पन्र को उस्सुक नेत्रों से देखा—कुँचर निर्मलकांत ओ० बो० ई०। लड़के से पूछा—यह पत्र किसने दिया। वह तो नहीं, जो रेशमी साफा बाँधे हुए थे ?

लड़के ने केवल इतना कहा-मैनेजर साहब ने दिया है। और लपका हुआ बाहर चला गया।

मंदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिबबे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा-कुँवर निर्मलकांत... 1 कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। वह झपट कर कुरसी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आ कर खड़ी हो गयी। मैनेजर ने खड़े हो कर उसका स्वागत किया और बोला-में रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ।

तारा ने खड़े-खड़े पूछ्छा-कुँवर निर्मलकांत क्या बाहर हैं ? लड़का पत्र दे कर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी।
'कुँवर साहब का रकका तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था।' 'तो आपने उसी बक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया ?'
मेनेजर ने दबी जबान से कहा-मैंने समझा, तुम आराम कर रही होगो, कष्ट देना उचित न समझा । और भाई, साफ बात यह है कि मैं डर रहा था, कहीं कुँवर साहब को तुमसे मिला कर तुम्हें खो न बेठूँ। अगर मैं औरत होता, तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुछुष मैने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बाँधे खड़े थे तुम्हारे सामने। तुमने भी तो देखा था।

तारा ने मानो अर्धनिद्रा को दशा में कहा-हाँ, देखा तो था-क्या वह फिर आयेंगे ?
'हाँ, आज पाँच बजे शाम को । बड़े विद्टान् आदमी है, और इस शहर के सबसे बड़े रईस $1^{3}$
'आज मैं रिहर्सल में न आऊँगी ।'
3
कुँचर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठो है और दईई उसका श्रृंगार कर रही है। श्टृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही प्रृंगार किया जाता था । कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा-सी बाँध दो थी। आँखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेंहदी, पांवों के लिए महावर 1 एक-एक अंग एक-एक आभूषण के

लिए निदिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रहो। आज प्रत्येक रमणी अपनो सुरुचि, सुतुद्धि और तुलनाइमक भाव से शृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुँच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। बारा इस कला में निपुण थी। वह पंद्रह साल से इस कम्पनो में थी और यह समस्त जीवन उसने पुछषषों के हृद्य से खेलने ही में व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुसकान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कल्लेअम हो जाता है; इस कला में कौन उससे बढ़ कर हो सकता था! आज उसने चुननचुन कर आजमाये हुए तीर तरकस से निकाले, और जब अपने अस्तों से सज कर वह दीवानखाने में आयी, तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएँ ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी हो कर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थो, पर उसके कान मोटर की आवाज की दोर लगे हुए थे । वह चाहती थी कि कुँनर साहब इसी वक्त आ जायं और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें। इसी अंदाज से वह इसके अंग-प्र्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी प्रृंगर-कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह घंचल नवयौवना उस अवस्था को पहुँच चुकी है, जब हुद्य को शांति की इच्छा होती है, वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है, और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर सुका देता है ?

तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुँवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्तुक थे। दस ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज आयी। तरा सँभल गयी। एक क्षण में कुँवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गयी। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहों होती। वह किसी सलज्जा युवती की भाँति सिर सुकाये खड़ो रही।

कुँचर साहब की निगाह आते ही उसकी गरदन पर पड़ो। वह मोतियों का हार, जो उन्होंने रात को भेंट किया था, चमक रहा था। कुँवर साहब को इतना आनेंद और कभी न हुआ था। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारो अभिलाषा पूरी हो गयी। बोल-मिंने आपको आज इतने सबेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। यह तो आपके आराम कों

समय होगा ? तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा—इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मनों घन्यवाद देतो हूँ। अब तो कभी-कभी मुलाकात होतो रहेगी ?

निर्मल कांत ने मुस्करा कर कहा—कभी-कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद न करें, पर एक बार इस डचोढ़ो पर सिर को ब्रुका हो जाऊँगा।

तारा ने भो मुर्करा कर उत्तर दिया—उसो वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नयो वस्तु नजर न आ जाय ! क्यों ?
'मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ्न सकती हो; मगर कोई परवा नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जायँ, तो में अपना जीवन सफल समफ़ूगा।

दोनों तरफ से इस प्रीत को निभाने के बादे हुए, फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता दे कर कुँवर साहब विदा हुए।
r
एक महीना गुजर गया, कुँवर साहब दिन में कई-कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया को सैर करते, कभी हरी-हरो घास पर पार्कों में बैंे बातें करते, कभी गाना-जजाना होता, नित्य नये प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहर था कि ताराबाई ने कुँवर साहब को फाँस लिया और दोनों हाथों से सम्पत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुँवर साह्व का द्रेम ही एक ऐसी सम्पत्ति थी, जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हेय थी। उन्हें अपने सामने देख कर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी।

मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाजार में धूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली, जिसके लिए उसकी आड्मा लोलुप हो रही थी। वह कुँवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बतें रोज सुनती थी पर उसमें 'विवाह' का शब्द न आने पाता था, मानो प्यासे को

बाजार में पानी छोड़ कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चोज से तृष्ति हो सकती है ? प्यास बुझाने के बाद, सम्भव है, और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो; पर प्यासे के लिए तो पानी सब से मूल्यवान् पदार्थ है। वह जानती थी कि कुँवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहों निकलती ? क्या इस विषय का कोई पन्न लिख कर अपना आशय कह देना सम्भव था ? फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बना कर रखना चाहते हैं ? यह अपमान उससे न सहा जायगा। कुँवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह् इससे कुछ दिन पहले शायद एक-दो महीने रह जाती और उसे नोच-बसोट कर अपनी राह लेतो। कितु प्रेम का बदला प्रेम है, कुँवर साहब के साथ वह यह निर्लंज्ज जोवन न व्यतीत कर सकती थी ।

उधर कुँवर साहब के भाई-बंद भी गाफिलन थे, वे किसो भाँति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुँवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था, जिससे सफल होने की आशा थी और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुँवर साहब इस ऐक्ट्रेत्स से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें, या उसके आने वाले बच्नों को रियासत का मालिक बना दें। कुँवर साहब पर चारों ओर से दबाव पढ़ने लगे। यहाँ तक कि योरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुँवर साहब ने ताराबाई के पास जा कर कहा—तारा, देलो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछ्छलने लगा। बोलो ~ कहिए, क्या बात है ? ऐसी कौन वस्तु है; जिसे आपकी भेट करके मैं अपने को धन्य समभूँ ?

बात मुँह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुँवर साहब के पैरों पर गिर पड़ो।

2
एक क्षण के बाद तारा ने कहा-ममं तो निराश हो चली थी। आपने बड़ी लम्बी परीक्षा लो।

कुँवर साहब ने जबान दातों-उले दबायी, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो ।
'यह् बात नहीं हैं तारा ! अगर मुमे विश्वास होता कि नुम मेरी याचता स्वोकार कर लोगी, तो कदाचित् पहेते ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर में अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों को खान हो, और में...... 1 मैं जो कुछ हूँ, वह तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारो उपासना करता रहूँगा। शायद करी प्रसन्न हो कर तुम मुभे बिना माँगे ही वरदान दे दो । बस, यहो मेरी अभिलाषा थी। मुझ्में अगर कोई गुण है, तो यही कि में तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम साहित्य या संगोत या घर्म पर अपने विचार फ्रक करने लगती हो, तो में दंग रह जाता हूँ और अपनो भ्रुदता पर लजिजत हो जाता हूं। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गींय हो। सुभे आश्चर्य यही है कि इस समय में मारे खुशी के पागल कयों नहीं हो जाता।'

कुँवर साह्ब देर तक अपने दिल की बतें कहते रहे । उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ न हुई थी !

तारा सिर द्बुकाये सुनती थी, पर आनंद की जगह्ह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ-लज्जा से मिला हुआ-अंकित हो रहा था। यह पुखु इतना सरल हृदय, इतना निष्नपट है ? इतना विनीत, इतना उदार !

सहृसा कुँवर साहब ने पूछ्छा—तो मेंरे भाग्य किस दिन उदय होंगे, तारा ? दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना।

तारा ने कुँवर साहब की सरलता से परास्त हो कर चितित ₹वर में कहाकानून का क्या कीजिएगा ? कुँवर साहब ने तन्परता से उत्तर दिय-इस विषय में नुम निशिचत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछा लिया है। एक कानून ऐसा है, जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम-सूत्र में बँध सकते हैं। उसे सिविल-मैरिज कहते हैं । बस, बाज ही के दिन वह शुभ मुहूत्तु आयेगा, क्यों ?

तारा सिर धुकाये रही । बोल न सकी।
'में प्रात:काल आ जाऊँगा। तैयार रहना।'

तारा सिर झुकाये ही रही। मुँह से एक शब्द न निकला।
कुँवर साहब चले गये, पर तारा वहीं मूर्जि की भाँति बैठी रही। पुरुषों के हुदय से कीड़ा करनेवाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गयी है !

## $\varepsilon$

विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री-पुरुष ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छेअच्छे उपहार दिये हैं, कुँनर साहब ने भी आभूपणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भंट किया है, उनके दो-चार अंतरंग मिन्रों ने भाँति-भाँति के सौगात भेजे हैं; पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वह क्षबळ्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है-क्या कुँवर के साथ वह विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल-मर्यदादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे! नहों, वह इतनी नीचता नहीं कर सकती, अपने जीवन में उसने कितने हो युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी; पर करी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थो, कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था।

क्या वह कुँवर साहब का जीवन सुखो बना सकती है ? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेशमात्र भो संदेह नहीं था। भकित के लिए ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो असाध्य हो; पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है। ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का-सा प्रकाश हो सकता है ? असन्भव। वह स्फूर्त, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छति, वह तल्लीनता, वह र्याग, वह आहमविश्वास वह कहाँ से लायेगी, जिसके सम्मिश्रण को यौबन कहते हैं ? नहीं, वह कितना ही चाहे, पर कुँवर साहब के जोवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जबान बछड़ों के साश्र नहीं चल सकता ।

आह ! उसने यह नौबत हो क्यों आाने दी ? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी सिंगार से कुँनर को धोखे में डाला ? अब इतना सब कुछ हो जाने पर

वह किस मुँहह से कहेग़ो कि में रँगो हुई गुड़िया हूँ, जवानी मुझसे कबकी बिदा हो चुकी, अब केवल उसका पद-चिह्न रह गया है।

रात के बारह बज गये थे । तारा मेज के सामने इन्हीं fिंचताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे; पर वह किसी चीज की ओर आँख उठा कर भी न देखती थी। अभी चार दिन पहले वह इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी, उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी, जो काल के चिह्नों को मिटा सकें, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है । प्रेम सत्य है-और सत्य और मिथ्या, दोनों एक साथ नहीं रह सकते ।

तारा ने सोचा-क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाय ? किसी ऐसी जगाह चली जाय, जहाँ कोई उसे जानता भी न हो। कुछ दिनों के बाद जब कुँवर का विवाह हो जाय, तो वह फिर आ कर उनसे मिले और यह सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाये। इस समय कुँवर पर वज्राघात-सा होगा—हाय, न-जाने उनकी क्या दशा होगी ; पर उसके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं हैं। अब उनके दिन रो-रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दु:ख क्यों न हो, वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है। इससे अधिक उसका अधिकार नहीं।

दाई ने आ कर कहा-बाई जी, चलिए, कुछ थोड़ा-सा भोजन कर लीजिए, अब तो बारह बज गये ।

तारा ने कहा-नहीं, जरा भी भूख नहीं है। तुम जा कर खा लो।
दाई-देखिए, मुभे भूल न जाइएगा। मैं भी आपके साथ चलूँगी।
तारा-अच्छे-अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं न?
दाई-अरे बाई जी, मुभ्षे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है ? आप अपना कोई उतारा दे दोजिएगा।

दाई चली गयी। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सचमुच बारह बज गये थे। केवल छह घंटे और हैं। प्रात:काल कुँचर साहब उसे विवाह-मंदिर में ले जाने के लिए आा जायँगे। हाय ! भगवान्, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज क्यों सामने लाये ? यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है ?

तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली। सारे आभूषण उतार कर रख दिये।

गर्म पानी मौजूद था। साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुखः जा कर खड़ी हो गयो-कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति; जो आँखों को लुभा: लेती थी ! रूप वही था, पर कांति कहाँ ? अब भी वह यौवन का स्वाँग भर सकती है ?

तारा को अब वहाँ एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए अभूषण और विलास की साममत्रियाँ मानो उसे काटने लगीं। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा, खस की टट्टियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टो के समान तपाने लगा।

उसने सोचा-कहाँ भाग कर जाऊँ। रेल से भागती हूँ, तो भागने न पाऊँगी। सबेरे ही कुँवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वह ऐसे रास्ते से जायगी, जिधर किसी का खयाल भी न जाय।

तारा का दृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वह दु:खी न थी, निराश न थी। वह फिर कुँवर साहब से मिलेगी, किंतु वह निख्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाये हुए कर्तिव्य-मार्ग पर चल रही है, फिर दु:ख क्यों हों और निराशा क्यों हो ?

सहसा उसे खयाल आया—ऐसा न हो, कुँवर साह्ब उसे वहाँ न पा कर शोकविह्ल्वलता की दशा में कोई अनर्थ कर बैठें। इस कत्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गये। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी, और यह पत्र लिखने लगी-

प्रियतम, मुभे क्षमा करना। में अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुभे प्रेम का वह र्वरूप दिखा दिया, जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊँगी, तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुभे ऐसा जान पड़ रहाँ है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनेंद है। मैं फिर आऊँगी, किर तुम्हारे दर्शन करँगो; लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण, जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़ जाती हूं। केवल वह मोतियों का हार, जो तुम्हारे द्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ

लिये जाती हूं। तुमसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मेरी तलाश न करना। में तुम्हारी हूँ, और सदा तुम्हारी रहूँगी. $\qquad$ .. 1

यह पत्र लिख्ब कर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आयो। थिएटर हाल से संगीत की घ्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बँध गये। पंद्रह्र वर्षों का पुराना सम्बन्च आज टूटा जा रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक् से हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दोवार की आड़ में खड़ी हो गयी। ज्यों ही मंन्नेजर निकल गया, वह हाते के बाहर आयी और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा।

गंगा-तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। दस-पँच साधु-बैरागो धूनियों के सामने लेटे थे। दस-पाँच यात्रो कम्बल जमीन पर बिब्धाये सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भाँति रेंगती चली ज्यती थीं। एक छोटो-सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मर्लाह नौका में बैठा हुआा था।

तारा ने मल्लाह को पुकारा-ओ मांझो, उस पार नाव ले चलेगा ?
माँसी ने जवाब दिया-इतनी रात गये नाव न जाई।
मगर दूनी मजदूरो की बात सुन कर उसने उांड़ उठाया और नाव को बोलता हुआ बोला-सरकार उस पार कहाँ जैंह? ?
'उस पार एक गाँव में जाना है ।'
'मुदा इतनी रात गये कौनो सवारो-सिकारो न मिली।'
'कोई हर्ज नहीं, तुम मुभू उस पार पहुँचा दो।'
माँशो ने नाव बोल दो। तारा उस पर जा बैठो, और नीका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न-साम्राज्य में विचर रहा हो।

इसी समय एकादशी का चाँद, पृथ्वी से उस पार, अपनी उज्ज्नल नौका खेता हुआा निकला और च्योम-सागर को पार करने लगा।

## ईइवरीय न्याय

कानपुर जिले में पंडित भृगुद्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिददा थे। वह बड़े स्वामिभक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपये की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन-देन उनके हाथ में था; पर कभी उनकी नीयत डावाँडोल न होती। उनके सुपबंध से रियासत दिनोंदिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए, उससे अधिक ही होता था। दुख्बनुुख्व के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे•बीरे मुंशी जो का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब-किताब का समझना भी छोड़ दिया । सम्भव है, उनसे आजीवन इसी तरह निभ नाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुम्भ लगा, तो पंडित जी भी सनान करने गये । वहाँ से लौट कर फिर वे घर न आये। मालूम नहीं, किसी गढ़े में फिसल पड़े या कोई जल-जंतु उन्हें खींच हे गया, उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे-छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंट्येष्टि-क्रिया से निवृत्त हो कर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रो कर कहा-लाला, पंछित जी हमें मंस्सधार में छोड़ कर सुरपपर को सिधार गये, अब यह नैया तुम्हीं पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगायी हुई है, इससे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिये, तुग्हें अपना भाई समझ्षते रहे। मुभे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे।

सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया-भाभी, भैया क्या उठ गये, मेरे तो भाग्य ही फूट गये, नहीं तो मुभे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खा कर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में महँगा भी। आप धीरज रखें। किसी प्रकार की चिता न करें । मैं जोते-जी आपकी सेवा से मुंह न मोडूँगा। आप

केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत कहैं, उसे डाँट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जायंगे।

## २

इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को सँभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सन्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल-सा गये। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते, जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में भी उनका आदर था; पर मान-वृद्धि मंहगी वस्तु है। और भानुकुँवरि, अन्य स्त्र्यों के सदृश्य पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंधित जी हमेशा लाला जो को इनाम-इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तन्भ अपनी सुदशा है । इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जाँच कर लिया करते थे । नाममात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जहूर बना रहता था; क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शग्रु अवसर है। भानुकुँवरि इन बतोों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव-जैसे प्रबल शत्वुओं के पंजे में पड़ कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता ?

कानपुर शह्र से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे, एक बहुत आबाद और उपजाऊ गाँव था । पंडित जी इस गाँव को ते कर नदी-किनारे पका घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे; पर उनकी यह कामना सफल नहो सकी। संयोग से अब यह् गांव बिकने लगा। उनके जर्मीदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फँसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपये की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोल-तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी; बैनामा लिखा गया । रजिस्ट्री हुई। रुपे मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से तीस हजार रुपये मँगवाये गये और ठाकुर साहब को नजर किये गये । हाँ, काम-काज की आसानी के खयाल से यह सब लिखा-पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की; क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में

बहुत झंझट होती और विलम्ब्र होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जो बैनामा लिये असीम ब़ानंद में मग्न भानुकुँबरि के पास आये । पर्दा कराया और यह् शुभ-समाचार सुनाया। भानुकुँवरि ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पवका हो गया ।

मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गाँव में आये । असामी नजराने ले कर नये स्वामी के स्वागत को हाजिए हुए। शह्र के रईसों को दावत हुई। लोगों ने नावों पर बैठ कर गंगा को खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हट कर एक रमणीक स्थान चुना गया।

३
यद्याि इस गाँव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि दो-चार दिन में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गाँव के अाय-व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को उसका ब्योरा समझाने को जरूरत न समझते। भानुकुँवरि इन बततों में दखल देना उचित न समझती थी; पर दूसरे कारिंदों से सब बातें सुन-सुन कर उसे शंका होती थी कि कहों मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस खयाल से कि कहीं कार्रिदों ने उन्हें हानि पहुँचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो।

इस तरह कई साल गुजर गये। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुँचरि को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखायी देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पायी, उन्होंने अपने मन में फैसला किता कि गाँव मेरा है। हाँ, मै भानुकुँवरि का तोस हजार का ॠणो अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपये ले लेंगो और क्या कर सकती हैं ? मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रहो। मुंशो जो शस्त्र-सजिजत हो कर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरि इसके लिए अवसर ढूँढ़ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा-लाला जो 'बरगदा' के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा ? उसे लिये आठठ साल हो गये, अब काम लग जाय तो अच्छा हो। जिंदगो का कौन ठिकाना है, जो काम करना है, उसे कर ही डालना चाहिए।

इस ढंग से इस विषय को उठा कर भानुकुँवरि ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गये। जरा सोच कर बोलेइरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा-तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं।

भानुकुँवरि—यह बात तो आज मुभ्भ मालूम हुई। आठ साल हुए, इस गाँच के विष्रय में आपने कभी भूल कर भी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं, क्रितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते है और करेंगे। पर मुभे भी तो मालूम होना नाहिए?

मुंशी जी सँभल बंकें। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर ₹त्रो से बाजी ले जाना मुशिकिल है। गाँव लेना ही है तो अब क्या डर। खुल कर बोले-आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मेंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा।

भानुकुँवरि के हृदय में कुठार-सा लगा। पर्दे से निकल आयी और मुंशो जो की तरफ तेज अँखों से देख कर बोली-आप क्या कहते हैं ! आपने गाँव मेरे लिए लिया था या अपने लिए ? रुपये मूंने दिये या आपने ? उस पर जो खर्च पड़ा, वह मेरा था या आपका ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं।

मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया-यह तो आप जानती हैं कि गाँक हमारे नाम से बय हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा; पर मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील-वसूल का खर्च ; यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब-किताब, आय-उ्यय सब रखता गया हूँ।

भानुकुँवरि ने कोध से कॉपते हुए कहा-इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुभे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। संर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुएँं। मेरा जो कुछ होगा, ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठ कर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी सम्पत्ति हजम कर लूँगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की इंद तक बिकवा लूँगी !

यह कह कर भानुकुँवरि फिर पर्दे की आड़ में आा बैठी और रोने लगी। स्त्रियाँ क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूस्ञा। वहाँ से उठ आये और दप्तर जा कर कागज उलट-पलट करने लगे; पर भानुकुँवरि भी उनके पीछे-पीछे दफ्तर में पहुँची और डाँट कर बोली-मेरा कोई कागज मत छूना। नहीं तो बुरा होगा। तुम विष्षे साँप हो, मैं. तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहीी।

मुंशी जी कागजों में कुछ काट-छाँट करना चाहते थे; पर विवश हो गये। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, बही-बाते पटक दिये, किवाड़ घड़ाके-से बंद किये और हवा की तरह सन्न से निकल गये। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना।

दूसरे कारिदों ने यह केफियत सुनी, तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती थी। भानुकुँचरि के पास आ कर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हच्डुयों से फूर-फूट कर निकलेगा।

दोनों ओर से मृकदमेबाजी की औैयारियाँ होने लगीं ! एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आहमम। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ।

भानुकुँवरि ने लाला छक्कन लाल से पूद्धा-हमारा चकील कौन है ? छककनलाल ने इधर-उधर झाँक कर कहा-वकील तो सेठ जी हैं; पर सत्यनारायण ने उन्हें पह्ले गाँठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जहरत है। मेहरा बाबू की आजकल बूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ हेते हैं। बोलते हैं तो जैसे मोटरकार छूट जाती है। सरकार! और क्या कहें, कई आदमियों को फाँसी से उतार लिया है, उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहें तो वहीं कर लिये जायँं।

छक्कनलाल की अल्युक्ति ने संदेह पैदा कर दिया। भानुकुँचरि ने कहानहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाय। उसके बाद देखा जायगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए।

छक्कनलाल अपनी तकदीर को ठोंकते हुए सेठ जी के पास गये। सेठ जी पंडित भूगुदत्त के जीवन-काल से ही उनका कानून-सम्बन्धी सब काम किया

करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में था गये। सट्यनारायण को यह बड़ा नेकनीयत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आये। भानुकुँवरि ने रो-रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने बड़ा करके बोली-आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए! इन्हें मैं आपको सौपती हूँ।

सेंठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले-आपस की लड़ाई अच्छी नहीं : भानुकुँवरि-अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा है।
सेठ जी-पर हमारा पक्ष निर्बल है।
भानुकुँवरि फिर पर्दे से निकल आयी और विस्मित हो कर बोली-क्या हमारा पक्ष निर्बल है ? दुनिया जानती है कि गाँव हमारा है । उसे हमसे कौन ते सकता है ? नहों, में सुलह कभी न करूंगी, आप कागजों को देखें। मेरे बन्चों की खातिर यह कष्ट उठायें। आपका परिश्रम निष्कल न जायगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए जिस मितीं में गाँव लिया गया है, उस मिती में ₹० हुार का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो, तो देखिए, वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से में कभी सुलह न कहलंगो।

सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समक्षाने-बुछाने से कुछ काम न चलेगा । कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियाँ होने लगीं।

मुंशी सत्यनारायणलाल खिसियाये हुए मकान पहुँचे। लड़के ने मिठाई माँगी। उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया । अपनी वृद्धा माता को डाँट कर कहा-तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ ? एक तो मैं दिन भर का थका-माँदा घर आऊँ और फिर लड़के को खेलाँ ? मुफे दुनिया में न और कोई काम है, न धंधा। इस तरह घर में बावैला मचा कर बाहर आये, सोचने लगे-मुझसे बड़ी भूल हुई। मै कैसा मूर्ख हूँ! और इतने दिन तक सारे कागज-पन्र अपने हाथ में थे। जो चाहता, कर सकता था; पर हाथ पर हाय धरे बैठे रहा। आज सिर पर आा पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही-बाते सब नये बना सकता

था, जिसमें इस गाँब का और रुपये का जिक्र ही न होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आयी हुई लद्मी रूठी जाती है। मुभे वया मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आयेगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी।

इसी उधेड़बुन में मुंशी जो एकाएक उछल पड़े। एक उपाय मूझ गयाक्यों न कार्यकर्तओं को मिला लूँ ? यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं, जो प्रलोभन से मुट्टी में न आ जाय। हाँ, इसेमें रुपये पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आयेगा कहाँ से ? हाय दुर्भाग्य ! दो-चार दिन पहले चेत गया होता, तो कोई कठिनाई न पड़तो। क्या जानता था कि वह डाइन इस तरह वज्न्र-्रहार करेगी। बस, अब एक ही उपाय है। किसी तरह कागजात गुम कर दूँ। बड़ी जोखिम का काम है पर करना ही पड़ेगा।

दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर घुकाने पर फिर सँभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण-सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊँ

मुंशी जी ने सोचा-क्या सेंध लगाना आसान है ? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि, कितनी वोरता चाहिए! कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है ? मैं जो कहीं पकड़ा गया, तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा।

बहुत सोचने-विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर छसा दुस्साहस कर सकने का विशवास न हो सका। हाँ, इससे सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आयी-क्यों न दक्तर में आग लगा दूँ ? एक बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को मिला लूँ; मगर यह क्या मालूम कि बही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जहूर अपने पास रख लिया होगा। नहों; आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा ।

बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे। नयेन्ये मनसूबे सोचते; पर कर अपने ही तर्कों से काट देते। नर्षाकाल में बादलों की नयी-नयी सूरतें बनती

और फिर हवा के बेन मे बिगड़ जाती हैं; वही दशा इस समय उनके मनसूबों की हो रही थी।

पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्णरूप से स्थिर थाकिसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन हैमाना ! पर हिम्मत न थी, तो रार क्यों मोल ली ? क्या ३० हजार की जायदाद दाल-भात का कौर है !—चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं, वे भी तो मतुष्य ही होते हैं। बस, एक छलाँग का काम है। अगर पार हो गये, तो राज करेंगे; गिर पड़े, तो जान से हाथ धोयेंगे।

## ぬ

रात के दस बज गये । मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाये घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा-सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रक गये। पुआल की तरफ ध्यान से देखा। उसमें बिलफुल हरकत न हुई । तब हिम्मत बाँधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगेमें कैसा बौखल हूँ!

अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुभे किसका डर है ? मैं अपनी राह जाता हूँ ! कोई मेरी तरफ 氏िरछी आँख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुभे सेंध लगाते देख ले-नहीं, पकड़ ले तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है।

अकस्मात् उन्होंने भानुकुँवरि के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क जठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गये। बड़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। जब वह सिपाही आँसों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आये। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था, उसे जन्होंगे कितनी ही बार गालियाँ दो थीं, लातें भी मारी थीं; पर आभज उसे देख कर उनके प्राण सूख गये।

उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खा कर आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुके देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता शा? हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं। उन्हीं में मैं भी एक हूँ। क्या वह्

अंतर्यामी है ? सबके हुदय का हाल जानता है ? मुमे देख कर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कहता; पर में उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखायी। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े । सच हैं, पाप के पंजों में फँसा हुआा मन पतड़ड़ का पत्ता है, जो हवा के जरा-से झोंके से गिर पड़ता है ।

मुंशी जी बाजार पहुँचे। अधिकतर दूकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें साँड़ और गायें बैठी हुई जुणाली कर रही थीं। केवल हलवाइयों की दूकानें खुली थीं और कहों-कहीं गजरेवाले हार की हाँक लगते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे; अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्वी आतो दिसा यदी दी। यह सेठ बल्लभदास वकोल की बग्घो थी। इसमें बैठ कर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गये थे; पर आज वह बर्चो कालदेन के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दूकान पर चढ़ागे। वहाँ विश्राम करने वाले साँड़ ने समझा, वे मुफे पदच्युत करने आये हैं ! माथा हुकाये फुंकारता हुआ उठ बैठा; पर इसी बोच में बब्धी निकल गयो और मुंशी जी की जान में जान आयो। अबकी उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया। समझ्न गये कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं, खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। वह एक घाघ है। मेरे चेहरे से ताड़ जाता।

कुछ विद्यानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव-सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावत: पाप-भीर होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है ।

एक फलांग आगे चल कर मुंशो जो को एक गली मिली। यह भानुकुँवरिं के घर का एक रास्ता था। धुँधलो-सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव-रसंगार करके नाच रही थीं। चमार मृदंग बजा-बजा कर गाते थे-
‘नाहीं घरे श्याम, वेरि आये बदरा। सोवत रहेडँ सपन एक देखेउँ, रामा ।

बुलि गथो नींद ढरक गये कजरा। नहीं घरे श्याम, घेरि आये बदरा ।'
दोनों पहरेदार बहीं तमाशा देख रहे थे । सुंशी जी दके-पाँव लालटेन के पास गये और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झ्ञपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुक्षा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुछ्कर समसते थे, उतना न जान पड़ा। हृद्य कुछ मजबून हुआ। दभ्तर के बरामदे में पहुँचे और खूब कान लगा कर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चमारों का कोलाहल सुनायी देता था। इस समय मुंशी जो के दिल में धड़कन थो, पर सिर धमधम कर रहा था; हाथ-पाँव काँप रहे थे, साँस बड़े तेग से चल रही थी। शरीर का एक-एक रोम आँख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरष, जितनी चपलता, जिवृना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग ओर सचेत हो कर इच्छा-शक्ति की सहायता कर रहे थे ।

दपतर के दरवाजे पर बही पूराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजो आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाये थे । ताला सुल गया, किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मृंशी जी दभ्जर में दाबिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देख कर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका।

मुशी जो के पैर थर-थर काँप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछली पड़ती थीं। पाप का बोझ उन्हें असह्य था ।

पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उलटा-पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था फि जरूरी कागजात छाँट हेते। उन्होंने सारों बहियों को समेट कर एक गट्र बनाया और सिर पर रख कर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आये। उस पाप को गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गये।

तंग, अँधेरी, दुर्गंधिपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पाँन, स्वार्थ, लोभ और कपट का बोड्न लिये चले जाते थे। मानो पापमय आह्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी।

बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा के किनारे पहुँचे । जिस तरह कलुषित हदयों में कहों-कहीं धर्म का घ्रुँधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धूनी जमाये पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी । मुंशी जी ने अपना गट्ठर उत्वरा और चादर से खूब मजबूत बाँध कर बलपूर्वक नदो में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया ?

मुंशी सत्यनारायणलाल के घर में दो सित्र्याँ थीं-माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिह्र थीं । तिस पर भी मुंशी जी की गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जहूरत न होती थी! न वे बॉडी पहनती थीं, न मोजे-जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थीं। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयरपिन, ब्रूचेज, जकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था। बहू में आहम-सम्मान जरा मी नहीं था; न सास में आतम-गौरव का जोश। बहू अब तक सास की धुड़कियाँ भीगी बिल्ली की तरह सह केती थी—हा मूर्खे ! सास को बच्चे के नहलाने-धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी, हा ज्ञानांधे ! बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी। एक पैंसे की जरूरत होती तो सास से माँगती । सारांश यह कि दोनों सित्रयाँ अपने अधिकारों से बेखबर; अंधकार में पड़ी हुई पशुवत् जोवन व्यतीत करती थीं। ऐसी फूहड़ थीं कि रोटियाँ भी अपने हाथों से बना लेती थीं। कंजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाजार से न मँगतीं। आगरे वाले की दूकान की चीजें खायी होतीं तो उनका मजा जानतीं। बुढ़िया खूसट दवा-दरपन भी जानती थी। बैठी-बैठी घास-पात कूटा करती।

मुंशी जी ने माँ के पास जा कर कहा-अभ्माँ ! अब क्या होगा ? भानुकुँचरि ने मुभे जवाब दे दिया।

माता ने घबरा कर पूछा—जनाब दे दिया ?
मुंशी—हाँ, बिलकुल बेकसूर !
माता—क्या बात हुई? भानुकुँवरि का मिजाज तो ऐसा न था।
मुंशी-बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गाँव लिया था, उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ-साफ बातें हुईं। मैंने

कह दिया कि गाँव मेरा है। मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं 1 बस, बिगड़ गयों, जो मुँह में आया, बकली रहीं। उसी वक्त मुभे निकाल दिया और धमका कर कहा—मैं तुमसे लड़ कर अपना गाँव ले लूँगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा; मगर इससे होता क्या है ? गाँव मेरा है। उस पर मेरा कबजा है। एक नहों, हजार मुकदमे चलायं, डिगरी मेरी होगी ।

माता ने बहू की तरफ ममांतक दृष्टि से देखा और बोलो—क्यों भैया ? वह् गाँव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपये से और उन्हीं के वास्ते ?

मुंशी-लिया था, तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गाँव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहों कर सकती। मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। डढ़ सी गाँव तो हैं। तब भो हवस नहीं मानती।

माता-बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है, तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है ? तुमने अपनी नियत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनियन तुम्हें क्या कहेगी ? और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुम़को भला ऐसा चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो ? नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया ? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया चार पैसा है, बाल-बच्चे हैं, और क्या चाहिए ? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अपजस मत लो। बरककत अपनी कमाई में होती है; हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती।

मुंशी—ऊँह! ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ । दुनिया उन पर चलने लगे, तो सारे काम बंद हो जायं। मैंने इतने दिनों इूनको सेवा को, मेरी ही बदौलत एसे-ऐसे चार-पँच गाँच बढ़ गये । जब तक पंडित जी थे, मेरो नियत का मान था। मुभे आँख में घूल डालने की जहूरत न थी, वे आप हो मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे आठ साल हो गये; मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूँ; मेरी जात से उनकी हजारों रुपये मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा, जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे. में कुछ उसे भी मिलना चाहिए ? यह कह कर

न दो, इनाम कह् कर दो, किसी तरह दो तो, मगर वे तो समझतो थीं कि मैंते इसे बीस रुपये महीने पर मोल ले लिया है। मिंने आठ साल तक सब्र किया, अर्दे क्या इसो बीस रुपये में गुलामी करता रहूँ और अपने बच्चों को दूसरों का मुंहुर्टा ताकने के लिए छोड़ जाऊँ ? अब सुभे यह् अवसर मिला है। इसे क्यों छोड़ूँ है है जमींदारो की लालसा लिये हुए क्यों मएँ ? जब तक जीऊँगा, खुद खाऊँगा । मेरे पीछ मेरे बच्चे चैन उड़ायँंगे।

माता की आँखों में आँसू भर आये। बोली-बेटा, मैंने तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थीं, तुर्लें क्या हो गया है ? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं प्रे आग में हाथ न डालो।

बहू ने सास की ओर देख कर कहा-हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल-रोटी में मगन हैं।

मुंशी—अच्छी बात है, तुम लोग रोटी-दाल बाना, गाढ़ा पहनना, मुभे अब हल्वे-दूरी की इच्छा है ।

माता—यह अधर्म मुझसे न देखा जायगा। मैं गंगा में डूब महलँगी ।
पत्नी—तुम्हें यह सब काँटा बोना है, तो मुके मायके पहुँचा दो, मैं अपने बच्चों को ले कर इस घर में न रहूँगी!

मुंशी ने झुँसला कर कहा—तुम लोगों की बुद्धि तो भाँग खा गयी है। लाखों सरकारी नौकर रात-दिन दूसरों का गला दबा-दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल-बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता, जो मुझी को खा जायगा। मैंने तो सत्यवादियों को सदा दु:ख भेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है, उसका सुख लूटूँगा। तुम्हारे मन में जो आये, करो।

प्रात:काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाये से घर में गये और मालकिन से पूछा-कागजात आपने उठवा लिये हैं ?

भानुकुँवरि ने कहा-मुभे क्या खबर, जहाँ आपने रखे होंगे, वहीं होंगे।
फिर सारे घर में खलबली पड़ गयी। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुँचरि को तुरंत सुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में

छक कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असम्भव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुरा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फर्मयाय, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है । शाम तक यह दौड़-धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजात के बग़र मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले ही से निर्बल था। जो कुछ बल था, वह इसी बहो-खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गये। दावे में कुछ जान ही न रही; मगर भानुकुँवरि ने कहा—बला से हार जायँगे। हमारी चीज कोई छोन ले, तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़ें, हार कर बैठ रहना कायरों का काम है। सेठ जी (वकोल) को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है। केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माला तो माना; नहीं तो हार माननी पड़ेगो। पर भानुकुँवरि ने एक न मानी। लबनऊ और इलाहाबाद से दो होशियार बैरिस्टर बुलाये। मुकदमा शुरू हो गया।

सारे शहर में इस मुकदमे को धूम थी। कितने ही ₹ईसों को भानुकुँवर्तर ने साथो बनाया था। मुऋदमा शुरू होने के समय हजारों आदमिमों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस बिंचाव का मुख्य कारण यह्र था कि भानुकुँवरि एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कारवाई देखा करती थी; व्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था।

वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वकतृता दी। उसने सत्यनारायण को पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखालागा कि वे कंसे स्वामिभक्त, कैसे कार्य-कुशल, कैसे कर्म-शील थे; और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उन पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्भिक ब्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन-संचय करते । अन्त में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वास-घत्तकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियाँ देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा हो करुणोट्पादक वर्णन किया-कैसे शोक और लज्जा को बात है कि ऐसा चरित्रवान्, ऐसा नीति-कुशल मनुष्य इतना गिर जाय कि अपने स्वामी

के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करे। मानव-पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृद्य विदारक उदारहण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरत्र लुत्त हो जाता है। क्योकि वे असली मोती नहीं, नकली काँच के दाने थे, जो केनल विश्वास ज़माने के निमित्त दर्शाये गये थे। वह केवल सुंदर जाल था, जो एक सरल हुदय और छल•छंद से दूर रहने वाले रईस को फेभाने के लिए फैलाया गया था। इस नर-पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपट-पूर्ण, कितना कठोर हैं; और इसकी दुष्टता कितनी घोर और कितनी अपावन है । अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य हैं; मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा किया है, जिन पर मानव-स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है ! यदि आज हमारे पास बही-खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती; पर मुंशो जी कें बंरखास्त होते ही दफ्तर से उनका लुत हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है।

शहर के कई रई्सों ने गवार्ही दी; पर सुनी-सुनार्यी बातें जिरह में उखड़ गयीं। दुसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ ।
प्रतिवादो के बकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था—यह एक विलक्षण न्याय-सिद्धांत है कि किसी धनढढय मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे, वह् उसके ख्वामी की चीज समझी जाय। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी सम्पर्ति पर कज्जा कर लेना चहिए ! यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतनें रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से ॠण लिया; पर हमसे ॠण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही माँगी जाती है । यदि हिसाब के कागजात दिखलाये जायं, तो वे साफ बता देंमे कि मैं सारा ॠण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा है कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिये एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण ले कर अपना विवाह करूँ, तो क्या आप मुझसे मेरी नव-विवाहिता चधू को छोन लेंगे ?
'हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती, तो उनके लिए सब से अच्छा अवसर वह था, जब पंडित भुगुदत्त का स्वर्गचास हुआ था। इनने विलंब की क्या जहरत थी ? यदि आप शेर को फँस कर उसके बचचे को उसी दन्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था, वह पूरा कर दिया। आठ वर्ष तक तन-मन से स्वामी के संतान को सेवा की । अाज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है, वह बहुत ही दु:खजनक और हृदय-विद्वारक है। इसमें भानुकुँवरि का दोष नहीं। ते एक गुण-सम्पन्न महिला हैं; मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं! ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है; उसे अपनी बातों में नमकमिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशो जी के मुदुभाषो मातहतों को उन.पर अक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है, और कुछ नहीं। भानुकुँवरि यहाँ उपस्थिज हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस आठ वर्ष की मुद्द्त में करी इस गाँव का जिक्र उनके सामने आया ? कर्भी उसके हानि-लाभ, आय-व्यय, लेन-देन की चर्चा उनसे की गयी ? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ । यदि मैं अज दक्तर में आ कर अपनी पर्नों के आय-व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों वा पचड़ा गाने लगूँ, तो शायद मुभे शीव्र ही अपने पद से पृथक् होना पड़े, और सम्भव है, कुछ दिनों तक बरेलो की विशाल अतिथिशाला में भी रखा जाऊँ। जिस गाँव से भानुकुँवरि का सरोकार न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती ?

इसके बाद बहुत-से गवाह पेश हुए; जिनमें अधिकांश आस-पास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें देते और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है।

इतने में संध्या हो गयो। अदालत ने एक सताह्ट में फैसला सुनाने का हुक्म दिया।

19
सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उबड़ गये थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और सम्भव है, वह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गण्य-मान्य पुरुषों से आँखें किलाते शमाते थे। उन्हें देख़ते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में उरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पृछ-ताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दूकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछा दृष्टि से देबने लगते। अब तक लोग उन्हें चिवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समक्षते थे, शहर के घनो-मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यदि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी-तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा शा, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं हैं। चाहह अदालत से उनकी जीत हो जाय; पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने तीन दिन से मुँह में पानी नहीं डाला था ! स्र्री बार-बार हाथ जोड़ कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो । बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता ! नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो।

जिस दिन फेसला भुनाया जानेवाला था, प्रतत:काल एक कुर्जाड़न तरकारियाँ ते कर आयी और मुंशियाइन से बोली-
'बहू जी ! हमने बाजार में एक बात सुनी है। बुरा न मानो तो कहूँ ? जिसको देखो, उसके मुँह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हलका ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहों अंता। लाला बाबू ने न संभाला होता, तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता ! एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं ऐसा सरदार था कि सबको संभाल लिया। तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे ? अरे बहू ! कोई कुछ साथ लाया है कि ले जायगा ? यही नेकी-बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे, पर अल्लाह् सब कुछ़ देखता है ।'

बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती, तो उसमें समा जाती। स्त्रियाँ स्वभादतः लज्जावती होती हैं। उनमें अन्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा-अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर घुकाय हुए बोली-बुआा ! में इन बातों को क्या जानूँ ? मैंने तो आज ही तुम्हारे नुँह से सुनी है। कौन-सी तरकारियाँ हैं ?

मुंशी सन्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रंह थे, उसके चले जाने के बाद आ कर स्ती से पूछने लगे - यह शैतान की खाला क्या कह रही थी ?

स्र्रो ने पति की ओर से मुँह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली—क्या तुमने नहीं सुना ? तुम्हारा गुन-गान कः रही थी। तुन्हारे पीछे देखो, किस-किसके मुंह से ये बतें सुननी पड़ती हैं और किस-किससे मुँच छ्छिपाना पड़ता है।

मुंशी जी अपने कमरे में लौट आये। स्र्री को कुछ उत्तर नहीं दिया । उनकी आत्मा लज्जा से परास्त हो गयी। जो मनुष्य सदैव सर्व-सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठा कर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्ची होती रही हो, वह कभी सर्वथा लज्जाशून्य नहीं हो सकता; लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शन्रु है। कुवासनाओं के अ्रम में पड़ कर मुंशी जी ने समझा या, मैं इस काम को ऐसी गुप्त-रीति से पूरा कर ले जाऊँगा कि किसी को कानोंकान खबर न होगी, पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएँ आ खड़ी हुईं। उनके हटाने में उन्हें बड़े टुस्साह्स से काम लेना पड़ा; पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया। जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी वह निंदा से न बच सके। बाजार कः सौदा बेचनेवालियाँ भी अब उनका अपमान करती हैं। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा-र्शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुभे धन-सम्पत्ति मिल जायगी, ऐश्वर्यवान् हो जाऊँगा, परंतु निनदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुभे लोक-fिंदा से न बदा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है ?-मान और मर्यदा। उससे हाथ धो बैठा, तो ऐश्वर्य को ले कर क्या करूँगा ? चित्त की शक्ति खो कर, लोक-लज्जा सह कर, जन समुदाय

में नीच बन कर और अपने घर में कलह का बीज बो कर यह सम्पत्ति मेरे किस काम आयेगी ? और यदि वास्तव में कोई न्याय-शकित हो और वह मुफे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगा कर निकल जाने कें और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है, तो लोग उसके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपनि लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है; मगर दुष्टों की विपत्ति ईंश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन् ! इस दुदर्शा से किसी तरह मेरा उद्धार करो! क्यों नजा कर मैं भानुकुँचरि के पैरों पर गिर पड़ेँ और विनय कहै कि यह मुकदमा उठा लो ? शोक! पहले यह बात मुभे क्यों न सूसी ? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता, तो बात बन जातो; पर अब क्या हो सकता है। आज तो फैसला सुनागा जायगा।

मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें।

भानुकुँचरि को भी विश्वरस हो गया कि अब गांव हृाथ से गया। बेचारी हाथ मल कर रह गयी। रात भर उसे नींद न आयो, रह-रह कर मुशी सत्यनारायण़ पर क्रोध आता था। हाय पापी ! ढोल बजा कर मेरा पचास हजार का माल लिये जाता है। और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिलकुल आँस के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है, उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुँचती। बस, दूसरों की आँसों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दें यह नहीं कि बुद ही कागजों के धोखे में आ जाय, खुद ही पाखंडियों के जाल में फँस जाय। इसी से तो ऐसे छली, कपटी, दगाबाज और दुराह्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गाँव जाता है तो जाय; लेकिन सत्यनारायण, तुम तो शह्र में कहीं मुँह दिखाने के लायक भी न रहे ।

इस खयाल से भानुकुँवरि को कुछ शांति हुई। शतु को हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है, मानवन्स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गाँद ले गये, नारायण चाहेंगे, तो तुम भी इससे सुख न

पाओगे। तुम आप नरक को आग में जलोगे, तुन्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जायगा।

फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे-ऐसे महानुभाव उपस्थित थे, जो बगुलों की तरह अफसरों की बवाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुखतारों को पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशुभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहल्तमद ने संदूक से तजवीज निकाली। लोग उन्सुक हो कर एक-एक कदम और आगे खिसक गये।

जज ने फैसला सुनाया — मुद्रई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च सह लें।

यद्चपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुँह से उसे सुन कर लोगों में हलचल-सी मच गयी। उदासीन भाव से फेसले पर आलोचनाएँ करते हुए लोग धीरे-धीरे कमरे से निकलने लगे ।

एकाएक भानुकुँचरि घूँघट निकाले इजलास पर आ कर खड़ी हो गयी। जानेवाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गये थे, दौड़ कर आ गये और कौनूललपूर्वक भानुकुँवरि को तरफ ताकने लगे।

भानुकुँवरि ने कंपित स्वर में जज से कहा—सरकार, यदि हुकम दें, तो में मुंशी जी से कुछ पूछू !

यद्यापि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज़ा दे दो। तब भानुकुँवरि ने सत्यनारायण की तरफ देख कर कहा-लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिज्री तो कर ही दी । गाँव नुम्हें मुबारक रहे; सगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गाँव किसका है ?

हजारों आदमी यह प्रश्न सुन कर कौतृहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार-सागर में डूब गये। हृदय में संकलप और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आँखें उनकी तरक जमी हुई थीं। ययार्थ बात अब किसी से छिपोे न थी। इनने अद्मियों के सामने असल्य बात मुँह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली-'मेरा' कहने में काम बनता था। कोई बात न थी; fिंतु धोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का

पूरा भय था । 'आपका' कहने से काम बिगड़ता था। जीती-जितायी बाजो हाथ से निकल जाती थी; सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थो। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे ईश्वर ने मुभे अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव-सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँं। उन्होंने आगे बढ़ कर भानुकुँवरि को प्रणाम किया और काँपते हुए स्वर में बोले—आपका !

हजारों मनुष्यों के मूँह से एक गगनस्पर्शी घवनि निकली—‘संत्य की जय !'
जज ने खड़े हो कर कहा-यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय
है। इसे कथा न समझिएगा; यह सच्ची घटना है। भानुकुँचरि और सत्यनारायण अब भी जीवित हैं। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुगध हो गये। मानबीय न्याय पर ईश्वरोय न्याय ने जो विलक्षण विजय पायो, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुँदरि मुंशी जी के घर गयों, उन्हें मना कर लायीं। किर अपना सारा कारोबार उन्हें सौैपा और कुछ दिनों के उपरांत यह् गाँव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसको आमदनी दोन-दुखियों और विद्याधियों की सहायता में खर्च होती है।

## ममता

बाँ बू रामरक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली खन्नी थे, बहुत हो ठाट-बाट से रहनेजाले। बड़े-बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते- जाते थे। वे आये हुओं का आदर-सट्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे मुहल्ले में थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी न किसी बहाने से इष्ट-मित्र एकत्र हो जाते, टेनिस खेलते, ताश उड़ता, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय-पानी से हृद्य प्रफुल्लित करते, अधिक और क्या चाहिए ? जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटो बात नहीं है। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसायटी थी। बाबू साहब उसके सेकेटरी थे, और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहार बीमार हुआ और क्रिश्चियन मिशन के डाछटरों ने उसको शुश्रूषा की, जब उसकी विधवा स्ती ने निवर्वह् की कोई आशा न देख कर क्रिश्चियन-समाज का आश्रय लिया, तब इन दोनों अवसरों पर बाबू साहब ने शोक के रेज़ल्यूशन्स पास किये। संसार जानता है कि सेक्रेटरी का काम सभाएँ करना और रेज़ल्यूशन बनाना है : इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता ।

मिस्टर रामरक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध न था। वे सामाजिक कुत्रथाओं तथा अंध-विश्वास के प्रबल शत्रु थे। होलो के दिनों में, जब कि मुह्ल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले हो कर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बड़ा शोक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनको आँखों में आँसू भर आते और वे प्रायः इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। उनके हंटर में जाति-हितैषिता को उमंग उनकी वक्तृता से भी अधिक थी। यह उन्हों के प्रशंसनीय प्रयन्न थे, जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी, फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गये। सैकड़ों घरों में मुखुय होली के दिन मुहर्रम का-सा शोक फैल

गया। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरष-स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषो मिन्नगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते। बाबू साहब दिन-भर में इतने रंग बदनते थे कि उस पर 'पेरिस' की परियों को भी ईष्यी हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे। कई दूकानें थीं; किंतु बाबू साहब को इतना अचकाश न था कि उनकी कुछ देख-भाल करते। अविथि-संकार एक पवित्र धर्म है। वे सच्ची देशहित्तिषिता की उमंग से कहा करते थे-अतिथि-संकार आदि काल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर-सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं ! हम सब कुछ खो बंठे हैं, fिंतु जिस दिन हममें यह गुण शेष न रहेगा, वह दिन हिंदू-जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा।

मिस्टर रामरक्षा जातीय आवश्रकताओं से भी बेपरवाह न थे। वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्णरूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष दो, बल्कि कभी-कभी तीन वक्तृताएँ अवश्य तैयार कर लेते। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सर्वंग-सुंदर होती थी। उपस्थित जन और इष्टमित्र उनके एक-एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की घ्वनि प्रकट करते, तालियाँ बजाते, यहाँ तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का कम स्थिर रखना कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मिन्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्चर्यचकित हो कर कहते-तेरी भाषा में जाद्न है ! सारांश यह कि बाबू साहब का यह जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहृदयता शून्य तथा फैशनेबिल था। यदि उन्होंने किसी सदुद्योग में भाग लिया था, तो वह सम्मिलित कुटुम्ब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात् वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गये थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी । विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे वहू की स्वाधीनता में विध्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शवित हीन हो जाता है। बह्र को जलाना और कुढ़ाना सास की आदत है। इसलिए बाबू रामरक्षा अपनी माँ से अलग हो गये थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मातृ ऋण का विचार करके दस हजार रुपये अपनी माँ के नाम जमा कर दिये थे, कि उसके ब्याज से उनका

निर्वाह होता रहे; fंकुतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वह दिल्ली छोड़ कर अयोष्या जा रहीं। तब से वहीं रहती हैं। बाबू साहब कभी-कभी मिसेज रामरका से छिप कर उससे मिलने अयोध्या जाया करते थे, कैंकुतु वह दिल्ली आने का कभी नाम न लेतीं। हाँ, यदि कुशल-क्षेम की चिट्टी पहुँचने में कुछ देर हो जाती, तो विवश हो कर समाचार पूछ लेती थीं।

२
उसी मुहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहंते थे। उनका लाखों का लेनदेन था। वे हीरे और रत्नों का ठ्यापार करते थे। बाबू रामरक्षा के दूर के नाते में साढ़ू होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे—प्रात:काल यमुना-स्नान करनेदाले तथा गाय को अपने हाथों से झाड़ने-पोचनेनाईे ! उनसे मिस्टर रामरक्षा का स्वभाव न मिलता था; परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती, तो वे सेठ निरधारीलाल के यहाँ से बेखटके मँगा लिया करते थे। आपस का मामला था, केवल चार अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प, न साक्षियों की आवश्यकता। मोटरकार के लिए दस हजार की आवश्यकता हुई, वह वहाँ से आया। घुड़दौड़ के लिए एक आस्ट्रेलियन घोड़ा डढ़ हजार में लिया गया। उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे-धीरे कोई बीस हजार का मामला हो गया। सेठ जी सरल हुदय के आदमी थे। समझते थे कि उसके पास दूकानें हैं। बैंकों में रुपया है। जब जी चाहेगा, रुपया वसूल कर लेंगे; किंतु जब दो-तीन वर्ष व्यतीत हो गये और सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर रामरक्षा की माँग हो का आधिक्य रहा तो गिरधारीलाल को संदेह हुआ। वह एक दिन रामरक्षा के मकान पर आये और सभ्य-भाव से बोले—भाई साहब, मुभ्मे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अच्छा हो। यह् कह कर हिसाब के कागजात और उनके पत्र दिखलाये। मिस्टर रामरक्षा किसी गार्डन-पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोले-इस समय क्षमा कीजिए; फिर देख लूँगा, जल्दी क्या है ?

गिरधारीलाल को बाबू साह्व की रुखाई पर कोध आ गया, वे खष्ट हो कर बोले-आपको जल्दी नहीं है, मुभे तो है ! दो सो रुपये मासिक की मेरी हानि

हो रही है ? मिस्टर रामरक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बह़त करीव था। वे बहुत विनीत भाव से बोले-भाई साहब, मैं बड़ो जल्दी में हूँ। इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए। में कल स्वयं उपस्थित हूँगा।

सेठ जी एक माननीय और धन-सम्पन्न आदमी थे। वे रामरक्षा के इस कुराचचपूर्ण व्यवहार पर जल गये। मैं इनका महाजन हैं-इनसे धन में, मान में, ऐेश्वर्य में, बढ़ा हुआ, चाहूँ तो ऐसों को नौकर रख़ लूँ, इनके दरवाजे पर आऊँ और आदर-सत्कार को जगह उट्टे ऐसा रूखा बर्ताव! वह हाथ बाँषे मेरे सामने न खड़ा रहे; कितु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं ? वे तिनक कर बोले-अच्छा, तो कल हिसाक साफ हो जाय।

रामरक्षा ने अकड़ कर उतर दिया—हो जायगा।
रामरक्षा के गौरवशील हृद्य पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेद-जनक असर न हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं। निदान दोनों में गाँठ पड़ गयी। बादू साहृव की तबोयत ऐसी गिरी और हृद्य में ऐसी निंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा, वे देर तक इसी उलझन में पढ़े रहे । फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले-जा, मुनीम जी को बुला ला ? मुनीम जो आये, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का एकाउंट देखा; किंतु ज्यों-ज्यों इस घाटी में उतरते गये, त्यों-लयों अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला, कुछ हाथ न आया। अंत में निराश हो कर वे आराम-कुर्सी पर पड़ गये और उन्होंने एक ठंढो साँस ले ली। दूकानों का माल बिका; किंतु रुपया बकाया में पड़ा हुआा था। कई ग्राहकों की दूकानें टूट गयीं। और उन पर जो नकद रुपया उकाया था, वह हूब गया । कलकत्ते के आढ़तियों से जो माल मँगाया था, रुपये चुकाने की तिधि सिर फर आ पहुँची और यहाँ रुपा वसूल न हुआ। दूकानों का यह हाल, बैकों का इससे भी बुरा। रात भर वे इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए ? गिरधारोलाल सज्जन पुखष है। यदि सारा कच्चा हाल उसे सुना दूँ, तो अवश्य मान जायाए; किंतु घह कष्टप्रद कार्य होगा कैसे ? ब्यों-ज्यों

प्रातःकाल समीप आता था, त्यों-ट्यों उनका दिल बैठ जाता था। कचे विद्यार्थी की जो दशा परोक्षा के सत्निकट आने पर होती है, वही हाल इस समय रामरक्षा का था। वे पलंग से न उ亏े। मुंह-हाथ भो न धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दु:ख पढ़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझा न उठाना पड़े, इस खयाल से मितों को इन मामलों को खबर तक न दो। जब दोपहर हो गया और उनकी दशा ज्यों को त्यों रहो, तो उनका छोटा लड़का बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़ कर कहा-लाला जो, आज काने क्यों नहों तलते ?

रामरक्षा—भूख नहीं है ।
'क्या काया है ?'
'मन की मिठाई ।'
'और क्या काया है ?'
'मार ।'
‘किसने मारा ?’
'गिरधारी लाल ने।'
ल ़़का रोता हुआा घर में गया और इस मार को चोट से देर तक रोता रहा । अंत में तश्तरी में रखी हुई दूध की मलाई ने उसको इस चोट पर मरहम का काम दिया।
₹
रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती, तो औषषि छोड़ देता है । मिस्टर रामरक्षा जब इस गुत्थी को न सुलश्ञा सके, तो चादर तान ली और मुँह लपेट कर सो रहे। शाम को एकाएक उठ कर सेठ जी के यहाँ पहुँचे और कुछ ,असावधानी से बोल-सहाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता।

सेठ जी घबरा कर बोले - क्यों ?
रामरक्षा—इसलिए कि में इस समय दरिद्निहंग हूँ। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आप अपना हपपा जैसे चाहें, वसूल कर लें।

सेठ-यह आप कैसी बानें कहते हैं ?
? 5

रामरक्षा－बहुत सच्ची ।
सेठ——दूकानें नहीं हैं ？
रामरक्षा—दन्नानें आप मुपत ले जाइए।
सेठ－बैंक के हिस्से ？
रामरक्षा－वह्ह कब के उड़ गये ।
सेठ—जब यह हाल था，तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते ？

रामरक्षा－（ अभिमान से ）में आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ।

यह कह कर मिस्टर रामरक्षा वहाँ से चल दिये। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी। बीस हजार मूल，पाँच हजार ब्याज। डिगरी हो गयी। मकान नीलाम पर चढ़ा । पंद्रह हजार की जायदाद पाँच हजार में निकल गयी। दस ह्रार की मोटर चार हजार में बिकी। सारी सम्पत्ति उड़ जाने पर कुल मिला कर सोलह हजार से अधिक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नषष्ट हो गयी，तब भो दस ह्जार के ऋणी रह गये । मान－बड़ाई，धन－दौलत सभी मिट्टी में मिल गये। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य प्राय：मुँह के बल गिर पड़ता है।

इस घटना के कुछ दिनों पश्चात् दिल्ली न्युनिसिपैलिटी के मेम्जरों का चुनाव आरम्भ हुआा। इस पद के अभिलाषी वोटरों की पूजाएँ करने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। सम्मतियाँ मोतियों की तोल बिकने लगीं। उम्मेदवार मेम्बरों के सहायक अपने－अपने मुवक्किल के गुण－गान करने लगे। चारों ओर चहल－ पहल मच गयो। एक वकोल महाशय ने भरी सभा में मुवकिकल साहब के विषय में कहा－
‘मैं जिस बुजरुग का पैरोकार हूं，वह कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह्र शब्स है，जिसने फरजंद अकबर की शादो में पचीस ह्जार रुपया सिर्क रक्स व सरूर में सर्फ कर दिया था।

उपस्थित जनों में प्रशंसा की उच्च•ध्वनि हुई।

एक दूसरे महाशय ने अपने मुहाल के वोटरों के सम्न्ख मुवक्किल की प्रशंसा यों की—
＇मैं यह नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरधारीलाल को अपना मेम्बर बनाइए। अप अपना भला－बुरा स्वयं समझते हैं，और यह भी नहीं कि सेठ जो मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूसे हों। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेम्बर बनायें，पहले उसके गुण－दोषों का भली－भाँति परिचय ले लें। दिल्ली में केवल एक मनुष्य है，जो गत ？० वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हैं। केवल एक आदमी है，जिसने पानी पहुँचाने और स्वच्छता－प्रबंधों में हादिक धम－भाव से सहायता दी है। केवल एक पुरुष है，जिसको श्रीमान् वायसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप है，और आप सब महाशय जसे जानते भी हैं।

उपस्थित जनों ने तालियाँ बजायों।
सेठ गिरधारीलाल के महल्ले में उनके एक प्रतिवादी थे। नाम था मुंशी छैजुलरहमान खाँ। बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। वाबू रामरक्षा ने अपनी दृढ़ता，साहस，बुद्धिमत्ता और मृदु भाषण से मुंशी जी साहब की सेवा करनी आरम्भ की। सेठ जो को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात जौर दिन इसी धुन में लगे रहते । उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत अच्छा पड़ता। एक बार आपने असाधारण श्धा－ उमंग में आकर कहा－मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुलरहमान से अधिक योग्य आदमी आपकी दिल्ली में न मिल सकेगा। यह वह आदमी है， जिसकी गजलों पर कविजनों में＇वाह－वाह＇मच जाती है। एसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूं। अव्यंत शोक का विषय है कि बहुत－से लोग इस जातीय और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है，श्रीमान् वायसराय के दरबार में प्रतिष्टित होना और वस्तु，किंतु सामाजिक सेवा तथा जातीय चाकरी और ही चोज है। वह मनुष्य，जिसका जीवन ब्याज－प्राति，बेईमानी，कठोरता तथा निर्दयता और सुख－विलास में व्यतीत होता हो，इस सेवा के योग्य कदापि नहीं है।
$y$
सेठ गिरधारीलाल इस अन्योकित-पूर्ण भाषण का हाल सुन कर क्रोष से आग हो गये। मैं बेईमान हूँ ! ब्याज का धन खानेवाला हूँ! विषयी हूँ! कुशल हुई, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया; fिंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मिं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं, नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाला। इधर रामरक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहाँ तक कि ‘वोटिंग-डे’ आ पहुँचा। मिस्टर रामरक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्रात हुई थी। आज वे बहुत प्रसन्न थे। आज गिरधारोलाल को नीचा दिखाङँगा, आज उसको जान पड़ेगा कि धन संसार के सभी पदार्थों को इकट्डा नहीं कर सकता। जिस समय फैजुलरहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियाँ बजाऊँगा, उस समय गिरधारीलाल का चेहरा देखने योग्य होगा, मुँह का रंग बदल जायगा, हवाइइयाँ उड़ने लगेंगी, आँखें न मिला सकेगा। शायद फिर मुभें मुँह न दिसा सके । इन्हीं विचारों में मगन रामरक्षा शाम को टाउनहाल में पहुँचे। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद 'वोटिंग' आरम्भ हुआ। मेम्बरी मिलने को आशा रखनेवाले महानुभाव अपने-अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। छह बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठ जी की हार हो गयी। फैजुलरहमान ने मैदान मार लिया। समरक्षा ने हर्ष के आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मुहल्ले वालों को अचम्भा हुआ। चांकनी-चौक से सेठ जी को हटाना मेकु को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से रामरक्षा को जितनी आशाएँ थीं, वे सब पूरी हो गयीं। उनका रंग फीका पड़ गया था। खेद और लज्जा की मूति बने हुए थे। एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहासेठ जी, मुमें आपकी हार का बहुत बड़ा शोक है। मिं जानता कि खुशी के बदले रंज होगा, बो कमी यहाँ न आता। मैं तो केवल आपके ख्याल से यहाँ आया था। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आँखों में आँसू डबडबा ही गये। वे नि:ख्पृह बनने का व्यर्थ प्रयत्न करके बोले-वकील साहब, मुभे इसकी कुछ चिंता नहीं, कौन रियासत निकल गयी ? व्यर्थ उलझ़न, निंता तथा झंझट रहती थी, चलो, अच्छा हुआा। गला छूटा। अपने काम में हरज होता था।

सडत्य कहता हूँ, मुभे तो हृदय से प्रसन्नता ही हुई। यह काम तों बेकाम वालों के लिए है, घर न बेंे रहे, यहो केगार की। मेरी मूर्खता थी कि में इतने दिनों तक आँलें बंद किये बैठा रहा। परंतु सेठ जी की मुस्लाकृति ने इन च्चिचारों का प्रमाण न दिया। मुखमंडल हृद्य का दर्पण है, इसका निश्चय अलबत्ता हो गया।

किंतु बाबू रामरक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा न लूटने पाये और न सेठ जी को बदला नेने के लिए बहुत देर तक परोक्षा करनो पड़ी 1 सभा विसजित होते ही जब बाबू रामरक्षा सफलता की उमंग में ऐंठने, मोंक पर ताव देते और चारों और गर्व को दृष्टि डालते हुए बाहर आये, तो दीवानी के तोन सिपाहियों ने आगे बढ़ कर उन्हें भिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। अबकी बाबू रामरक्षा के चेहरे का रंग उतर जाने को, और सेठ जी के इस मनोवांछित दृशय से आनंद जठाने को बारो थी। गिरधारीलाल ने आनंद की उमंग में तालियाँ तो न बजायीं, पर्शंतु मुर्करा कर मुंह केर लिया। रंग में भंग पड़ गया।

आज इस विषय के उपल्द्य में मुंशी फैजुलरहमान ने पहले ही से एक बड़े समारोह के साथ गार्डन पार्टी को तैयारियाँ को थीं। मिस्टर रामरक्षा इसके प्रबंधकता थे। आज की 'आपटर डिनर' स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी; किंतु इस वारंट ने सारी कामनाओं का संत्यानाश कर दिया। यों तो बाबू साहव के मिनों में ऐसा कोई भी न था, जो दस हजार रूपये जमानत दे देता; अदा कर देने का तो जिक्र ही क्या; कितु कदाचित् ऐसा होता भी तो सेठ जा अपने को भाग्यहीन समझ्ञते। दस हजार रुपये और न्युनिस्पेलिटी की प्रतिषित मेम्बरी खो कर इन्हें इस समय घह हर्ष प्राती हुआा था।

मिस्टर रामरक्षा के घर पर ज्यों ही यह ख़र पहुँची, कहहराम मच गया । उनकी सत्री पछाड़ ला कर पृथ्वो पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आयो तो रोने लगी। और रोने से छुट्टी मिली तो उसने निरधारीलाल को कोसना आरम्भ किया ।'देवो-देवता मनाने लगी। उन्हे रिश्वतेते देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारीलाल को किसो प्रकार निगल जायं । इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी, प्लेग और विसूचिका की बुशामदें कर रही थी कि ये दोनों मिल कर उस गिरधारीलाल को हड़प के जायं ! कितु निरधारी का कोई दोष नहीं । दोष तुन्हारा है। बहुत अच्छा हुआ ! तुम इसी पृज़ा के देवता थे।

क्या अब दाबतें न खिलाओगे? मंने तुम्हें कितना समझाया, रोयी, रूडो, बिगड़ी; कितु तुमने एकन मुनो। निरधारीलाल ने बहुत अच्छा किया। तुम्हें शिक्षा तो मिल गयो; किंतु नुन्हारा भो दोष नहीं। यह सब भाग मैंने ही लगायी है। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पाँव ही नहीं उठते थे। विना जड़ाज कड़ों के मुभे नींद न आती थी। रेजगाड़ी मेंरे ही लिए मेगवायी थी। अँगरेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को मिने ही रखा। ये सब काँटे मिने ही बोये हैं।

मिसेज रामरक्षए बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवट्ं बदलने के बाद वह सबेरे उठी, तो उसके विचार चारों ओर से ठोकरें खा कर केवल एक केंद्र पर जम गये । गिरधारोलाल बड़ा बदमाश और जमंडी हैं। मेरा सब कुछ ले कर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतना भी इस निर्द्येी कसाई से न देखा गया। भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारों ने मिल कर एक रूप धारण किया और क्रोधार्चि को दहला कर प्रबल कर दिया। ज्वालामुष्डी शीरो में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं; तब अण्नि प्रकट हो जाती है । इस स्री के हृदय में रह-रह कर कोष की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। वन्चे ने मिठाई के लिए हठ किया; उस पर बरस पड़ो; महरी ने चौका-बरतन करके चूल्हे में आग जला दी, उसके पीछें पड़ गयी—में तो अपने दु:ख़ों को रो रही हू, इस चुड़ैल को रोटियों को धुन सवार ₹। निदान 2 बजे उससे न रहा गया। उसने यह पन्त, लिख कर अपने ह्वदय की ज्वाला ठंडी की-
'सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रह सकता । कर्भा न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को, जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, में वहाँ मौज़द न थी; नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो । मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्ती के हाथों अपमानित हो कर तुम फिर किसी को मुँह दिखाने लायक न रहते। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह् जहरे मिल जायगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा, जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जायगा।'

सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गये । यद्धपि क्षुद्रहृदय के मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिह्न भी शेष नहीं रहता । यह ध्यान न रहा कि यह एक दु:खिनी की क्रंदन-ध्वनि है, एक सतायी हुई स्त्री की मार्नसिक दुर्वलता का विचार है। उसकी धन-होनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आयी। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे।

६
इसके तोसरे दिन सेठ गिरधारीलाल पूजा के आसन पर बेंे हुए थे, मह्रा ने आ कर कहा-सरकार, कोई स्रो आपे से मिलने आयी है। सेठ जी ने पूछा-कौन स्री है ? महरा ने कहा-सरकार, मुफे क्या मालूम ? लेकिन है कोई भलेमानुस ! रेशमी साड़ी पहने हुए। हाथ में सोने के कड़े हैं। वैरों में टाट के स्लीपर हैं। बड़े घर को स्त्री जान पड़ती हैं।

1. यों साधारणतः सेठ जा पूजा के समय किसी से नहीं मिलते थे। चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो, ईश्वरोपासन! में सामाजिक बाधाओं को चुसने नहीं देते थे। कितु ऐसी दशा में जब कि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आये, तो थोड़ी देर के लिए पूजा में चिलम्ब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले-उन्हें बुला लाओ।

जब वहृ स्ची आयी तो सेठ जी स्वागत के लिए उठ कर सड़ हो गये । तत्पश्चात् अल्यंत कोमल वचनों से कारुणिक शब्दों में बोले- माता, कहाँ से आना हुभा ? और जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आयी है, तो आप ने उसे फिर से दंडवत किया और चीनी तथा मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा-अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आा रही हैं ? उस नगरी का क्या कहना ! देवताओं को पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआा ? स्री ने उत्तर दियावर तो मेरा यहीं है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बना। वे बोलेअन्छा, तो मकान आपका इसी शहर में है ? तो आपने माया-जंजाल को ल्याग दिया ? यह तो मैं पहले हो समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्माएँ संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुभे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की । में इस योग्य नहीं, जो आप-जेसी विदुधियों की कुछ सेवा कर

सकूं ？कितु जो काम मेरे योग्य हो—जो कुछ मेरें किये हो सकता हो—उसके करने के लिए मैं सब भाँति से तैयार हूँ। यहाँ सेठ－साहूकारों ने मुभे बहुत बदनाम कर रखा है，में सब की आंखों में खटकता हूं। उसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि जहाँ वे लोग लाभ पर ध्यान रबते हैं，वहाँ मैं भलाई पर रखता हूँं। यदि कोई बड़ी अवर्था का वृद्ध मनुष्य मुझ्नसे कुछ कहने－सुनने के लिए आता है，तो विश्वास मानो，मुझसे उसका बचन टाला नहीं जाता। कुछ बुद़ापे का विचार；कुछ उसके दिल टूट जाने का डर；कुछ यह स्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फंदे में न फँस जाय，मुमे उसकी इच्छाओं की पृतित के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। कितु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है। आप से तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो कुछ काम हो，उसके लिए मैं सिर－आँबों से तैयार हूँ।

वृद्ध स्र्री－मेरा काम आप हो से हो सकता है।
सेठ जी－（ प्रसन्न हो कर ）बहुत अच्छां；आज्ञा दो।
स्त्री—मैं आपके सामने भिख्वरिन बन कर आयी हूँ। आपको छोड़ कर कोई़ मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता।

सेठ जो－कहिए，कहिए।
स्रो－आप रामरक्षा को छोड़ दीजिए।
सेठ जो के मुख का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी－अभी तैयार हुए थे，गिर पड़े। वे बोले—उसने मेरी बहुत हानि की है। उसका घमंड तोड़ डालूंगा，तब छ्छोड़ूँगा।

सत्री—तो क्या कुछ्छ मेरे बुढ़ापे का，मेरे हाथ फैलाने का，कुछ अपनो बड़ाई का विचार न करोगे ？बेटा，ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाय；धन जाय；धर्म जाय；fकतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है। किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता । इस पर हाकिम का，राजा का，यहाँ तक कि द्रश्वर का भी बस नहीं है। तुम मुझ्ञ पर तरस खखओ। मेरे लड़के की जान छोड़ दो，तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊँगी，तुम्हें आशीवाद देती रहूंगी।

सेठ जो का हृद्य कुछ पसीजा। पत्थर की तह में पानी रहता है；कितु तबकाल हो उन्हृं मिसेज रामरक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले－मुफे रामरक्षा से कोई उतनो शतुता नहीं थी，यदि उन्होंने मुभे न छेड़ा होता，तो में न बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ！ परन्तु उसकी बीवी साहबा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है，उसे देख कर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊँ आपको ？रामरक्षा की माँ ने पत्र ले कर पढ़ा तो उनकी आँसों में आँस भर आये। के बोलीं－बेटा，उस स्रो ने मुभे बहुत दु：ख दिया है। उसने मुभे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जबान उसके aश में नहीं；कितु इस समय उसने जो गर्द दिखाया है，जसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो। तुम्हारा देश－देश में नाम है। यह नेकी तुम्हारे नाम को और भी फैला देगो। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार रामरक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार－पत्र में छपवा हूँगो। राम－ रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भूलेगा। जिस सन्य ये समाचार संबादपनों में छपेंगे，उस समय हजारों मनुष्यों को चुम्हारे दर्शन्न की अभिलाषा होगी। सरकाइ में तुम्हारी बड़ाई होगी और में सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र हो तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जायगी। रामरक्षा की अंगरेजों से बहुत मिन्रता है，वे उसकी बात कभी न टालेंगे।

सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पेदा हो गयी । यदि इस व्यवहार से वह पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाय－जिसके लिए हजारों खर्च किये，हजारों डालियाँ दों，हजारों अनुनय－विनय कीं，हजारों खुशामदें कीं，खानसामों की लिड़कियाँ सहों，वैगलों के चक्कर लगाये－तो इस सफलता के लिए ऐने कई हजार मैं खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुभे इस काम में रामरक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है；कितु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ ？ उन्होंने कहा－माता，मुभे नाम－नमूद की बहुत चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है－नेकी कर दरिया में डाल। मुभे तो आपकी बात का स्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं，न मिले तो तृष्णा नहीं；परंतु यह तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रवंध होगा ？आपको मालूम होगा कि मेरे दस हजार रुपये आते हैं।

रामरक्षा की माँ ने कहा-तुम्हररे रुपये की जमानत में करती हूं। यह् देखो, बंगाल-बैंक की पास-बुक है । उसमें मेरा दस हजार रुपया जमा है। उस रुपये से तुम रामरक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दूकान के मालिक रहोगे, रामरक्षा को उसका मैनेजर बना देना। जब तक वह तुम्हारे कहे पर चले, निभाना; नहीं तो दूकान तुम्हारी है। मुभे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज-खबर लेनेवाला ईश्वर है। रामरक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक मुभे और न चाहिए । यह कह कर पास-बुक सेठ जी को दे दी। माँ के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को विन्ह्नल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढँक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम अवसर मिलते हैं । सेठ जी के हृद्य में परोपकार की एक लहर-सी उठो; उनकी आँखें डबडबा आयीं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी-कभी बाँध टूट जाता हैं; उसो प्रकार परोपकार की इस उमंग ने ख्वार्थ और माया के बाँध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्धा स्त्री को वापस दे कर बोल-माता, यह अपनी किताब लो। मुर्भे अब अधिक लज्जित न करो । यह देखो, रामरक्षा का नाम बहो से उड़ा देता हूँ। मुभे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा रामरक्षा तुम को मिल जायगा।

इस घटना के दो बर्थ उपरांत टाउनहाल में फिर एक बड़ा जलसा हुआआ । बैंड बज रहा था, झंजियाँँ और ध्वजाएँ वायु-मंडल में लहरा रही थीं। नंगर के सभी मानयीय पुरुष उपस्थित थे। लैंडो, फिटन और मोटरों से सारा हाता भरा हुआ था। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन ने हाते में प्रवेश किया। सेठ गिरधारोलाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबुल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कराता हुआा उतरा। ये मिस्टर रामरक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दूकान के मेनेजर है। केवल मैनेजर ही नहीं, fिंन्तु उन्हें मैनेजिग प्रोप्राइटर समझना चाहिए। दिल्लो-दरबार में सेठ जी को रायबहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए यह बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तब्य मिस्टर रामरक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी हैं, वे बहुत उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बैठक समाप्त होने पर सेठ जी रामरक्षा के साथ अपने भवन पर पहुँचे, तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा स्त्री उनसे फिर मिलने आयी है। सेठ जी दौड़ कर रामरक्षा की माँ के चरणों से लिपट गये । उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ा हुआ था।
'रामरक्षा ऐंड फेंड्स' नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नवि दर है। रामरक्षा अब भी उसी ठाट-ज्याट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं; fिंतु पार्टयाँ कम देते हैं और दिन भर में तीन से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को, जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था, संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज रामरक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं हैं। क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआा था, मिसेज रामरक्षा ने अपना सुवर्ण-कंकण धाय को उपहार दिया था और मनों मिठाई बाँटी थीं।

यह सब हो गयः; कितु वह बात, जो अब होनी चाहिए थी, न हुई। रामरक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती हैं और अपनी पुत्रवधू की सूरत नहीं देखनः चाहतीं ।

## मंग

संध्या का समय था। डाक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिये आते दिखायी दिये। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आ कर रुक गयी। बूढ़े ने धोरे-ध्रोरे आ कर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाँका। ऐसी साफ-सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बेंे। डाक्टर साहवं को मेज के सामने खड़े देख कर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ।

डाकटर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा-कौन है ? क्या चाहता है ?
बूढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा—हुजूर, बड़ा गरोब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से......

डाक्टर साहब ने सिगार जला कर कहा-कल सबेरे आओ, कल सबेरे; हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते।

बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला—दुहाई है सरकार को, लड़का मर जायगा। हुजूर चार दिन से आँखें नहीं......

डाक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल दस मिनट समय और बाकी था। गोल्फ-स्टिक खूँटी से उतारते हुए बोले-कल सबेरे आओ, कल सबेरें; यह हमारे खेलने का समय है।

बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला—ठुजूर, एक निगाह देख लें। बस, एक निगाह! लड़का हाथ से चला जायगा हुजूर, सात लड़कों में यही एक बच रहा है, हुजूर। हम दोनों आदमी रो-रो कर मर जायँगे, सरकार! आपकी बढ़ती होय, दीनबंधु !

ऐसे उजड्डु देहाती यहाँ प्राय: रोज आया करते थे। डाष्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे; पर वे अपनी ही रट

लगाते जायँगे। किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठायी और बाहर निकल कर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा—सरकार, बड़ा धरम होगा। हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन-दुखी हूँ; संसार में कोई और नहीं है; बाबू जी !

मगर डाक्टर साहब ने उसकी ओर मुँह फेर कर देबा तक नहीं। मोटर पर बैठ कर बोले—कल सबेरे आना ।

मोटर चली गयी। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भाँति निश्चल खड़ा रहा । संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जो अपने आमोद-प्रमोद के आगे किसी की जान की भी पर्रवा नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था । सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मेभेदी अनुभव अब तक न हुआ था । वह उन पुराने जमाने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैब तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखायी दी, वह खड़ा टकटकी लगाये उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डाक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आयी थी, उधर ही चली गयी। चारों ओर से निराश हो कर वह डाकटर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी । यहाँ से निराश हो कर फिर वह किसी दूसरे डाक्टर के पास न गया । किस्मत ठोक ली!

उसी रात को उसका हँसता-खेलता सात साल का बालक अपनी बाललीला समात करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ-बाप के जोवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाँय-भाँय करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकल कर उस अंधकार में आर्त्त-स्वर से रोने लगो।

कई साल गुजर गये। डाक्टर चड्ढारा ने खूब यश और धन कमाया; लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षत भी को, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीवर्वाद था कि पू० वर्ष की अवस्था में उनकी

चुस्ती और फुर्ती युवकों को भीं लजिजत करती थी। उनके हरएक काम का समय नियत था, इस नियम से वह जौनभर भी न टलेते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं, जब रोगो हो जाते हैं। डाक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान-संख्या भी इसी नियम के अधोन थो। उनके केवल दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई; इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कालेज में पढ़ता था। वही माता-पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा हो उदार, विद्यालय का गौरव, घुवक-समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज को छटा-सी निकलती थी। अणज उसी की बीसरीं सालगिरह थी।

संध्या का समय था। हरी-हरी घास पर कुसियाँ बिछो हुई थीं। शहर के रईस और ह्रुक्काम एक तरफ, कालेज के छात्र दूसरी तरफ बैंे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद-प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा-सा प्रह्सन खेलने की तैयारी थी। प्रह्सन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य ऐक्टर भी था। इस समय वहु एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पाँव, इधर से उधर मिन्रों की आव-भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता—केलाश, जरा इधर आना; कोई उधर से बुलाताकैलाश, क्या उधर ही रहोगे ? सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके जास आ कर कहा-क्यों कैलाश, तुम्हारे साँप कहाँ हैं ? जरा मुभे दिसा दो।

केलाश ने उससे हाथ मिला कर कहा—मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो कल दिखा द्नेगा।

मृणालिनी ने आग्रह्ह किया—जो नहीं, तुम्हें दिखiना पड़ेगा, मैं आज़ नहीं मानने की ! तुम रोज 'कल-कल' करते हो।

मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को साँपों के पालने, खेलाने और नचाने का शौक था। तरह-तरह के साँप पाल रखे थे। उनके स्वभान और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में 'साँपों’ पर एक मार्के का व्यास्यान दिया था ।

सांपों को नचा कर दिसाया भी था। प्राणि-शास्र के बड़े-बड़े पंडित भी यह व्यार्यान सुन कर दंग रह गये थे ! यह्ह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखो थी। साँवों की जड़ी-बूटियाँ जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाय कि किसी व्यक्वि के पास कोई अच्छी जड़ो है, फिर उसे चैन न आता था। उसे ले कर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपये फूँक चुका था। मृणालनी कई बार आ चुकी थी; पर कभी सापों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते, आज उसकी जन्युकता सचमुच जाग गयी थी, या वह् कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन कर्ना चाहती थी; पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भोड़ लग जायगी, भीड़ को देख कर साँप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भो ध्यान न आया।

केलाश ने कहा—नहीं, कल जरूर दिखा दूँगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूँगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी।

एक महाशय ने छेड़ कर कहा—दिखा क्यों नहीं देते, जरा-सी बात के लिए इतना टाल-मटोल कर रहे हो ? मिस गोणिंद, हीगजज न मानना। देखें, कैसे नहीं दिखाते!

दूसरे महाशय ने और रह्ञ चढ़ाया-मिस गोविदद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं; दूसरी सुंदरी होती, तो इसी बात पर बिगड़ खड़ो होती।

तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया-अजी बोलना छोड़ देती। भला, कोई बात है ! इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है।

मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली—आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं गुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त साँवों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छ्टृट्टी हुई ।

इस पर मित्रों ने ठहाका लगया। एक साह्ब बोले-देखना तो आष सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाये भी तो ?

कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत देख कर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समात हुआा और

गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को साँपों के दरबे के सामने ले जा कर महुअर बजाना शुह किया। फिर एक-एक खाना खोल कर एक-एक साँप को निकालने लगा। वाद्र ! क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि के कीड़े उसकी एक-एक बात, उसके मन का एक-एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिगा, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार-बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो । बस, जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में साँपों को लिपटते देख कर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे साँप दिखाने को कहा; मगर कैलाश एक सुनता न था। प्रेमिका के सन्मुख अपने सर्प-कला-प्रदर्शन का ऐसा अबसर पा कर वह कब चूकता ! एक मिन्र ने टीका की-दाँत तोड़ डले होंगे ?

कैलाश हैस कर बोला-दाँत तोड़ डालना मदारियों का काम है। किसी के दाँत नहीं तोड़े गये हैं। कहिए तो दिखा दूँ ? कह कर उसने एक काले साँप को पकड़ लिया और बोला—मेरे पास इससे बड़ि और जहरीला साँप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले, तो आदमी अनन-फानन में मर जाय । लहर भी न आये। इसके काटे का मंत्र नहीं । इसके दाँत दिखा दूँ ?

मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा—नहीं-नहीं, कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। तुम्हारे दैरों पड़ती हूँ।

इस पर एक दूसरे मित्र बोले—मुभे तो दिश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो, तो मान लूँगा।

कैलाश ने साँप की गरदन पकड़ कर कहा-नहीं साहब, आप आँखों से देख कर मानिए । दाँत तोड़ कर वश में किया, तो क्या किया। साँप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाय कि इस आदमी से मुभे कोई हानि न पहुँचेगी, तो वह उसे हfगज न काटेगा।

मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा-अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखो गाना शुरू हो गया है। आज मैं मी कोई चोज सुनाऊँगी! यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गयी;

मगर कैलाश विरोधियों का शंका-समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने साँप की गरदन पकड़ कर जोर से दबायो, इतनी जोर से दबायी कि उसका मुँह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गयीं। साँप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसको समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद अ्रम हुआ कि यह मुभ्षे मार डालना चाहते हैं; अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया।

कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा कर मुँह खोल दिया और उसके जहरीले दाँत दिखाते हुए बोला—जिन सज्जनों को शक हो, आ कर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है ? मित्रों ने आ कर उसके दाँत देखे और चकित हो गये। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका-निवारण करके कैलाश ने साँप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमोन पर रखना चाहा; पर वह काला गेहुवन कोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठा कर कैलाश को उँगली में जोर से काटा औौर वहाँ से भागा। कैलाश की उँगली से टप-टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उँगली दबा ली और अपने कमरे को तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गयी। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डाक्टर साहत्र घबरा कर दौड़े। फौरन उँगली की जड़ कस कर बाँधी गयी और जड़ी पीसने के लिए दी गयी। डाक्टर साह्ब जड़ी के कायल न थे। वह उँगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी प्यानों पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ो, और कैलाश की उँगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोछने लगो। जड़ी पोसी जाने लगी; पर उसी एक मिनट में कैलाश की आँखें झपफने लगीं, ओठों पर पोलापन दौड़ने लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहुमान कमरे में जमा हो गये। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गयी। मृणालिनी ने उँगली पर लेप किया। एक मिनट और बोता। कैलाश की आँखें बंद हो गयीं। वह लेट गया और हाथ से पंस्सा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़ कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबुल-फैन लगा दिया।

डा₹टर साहब ने सुक कर पूछा-कैलाश, कैसी तबीयत है ? कैलाश ने घीरे से हाथ उठा दिया; पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा—क्या जड़ी कुछ असर न करेगो ? डाकटर साह्ब ने सिर पकड़ कर कहाक्या बतलाऊँ, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नशतर से भी कुछ फायदा न होगा।

आध घंटे तक यही हाल रह्रा। कैलाश को दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी । यहाँ तक कि उसको आँसें पथरा गयीं, हाथ-पाँव ठंढे हो गये, मुख्ब की कांति मलिन पड़ गर्यी, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखायी देने लगे। घर में कुहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी; माँ अलग पछाड़ें खाने लगी। डाकटर चड्डा को मिनों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनो गर्दन पश मार लेते।

एक महाशय बोले—कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले, तो सक्भव है, अब भी जान बच जाय ।

एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया-अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिदा हो गयो हैं। ऐसे-एसे बाकमाल पड़े हुए हैं।

डाकटर चड्डा बोले—मेरो अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नशत्तर लगा देता, तो यह नौबत ही क्यों आती। बार-बार समझाता रहा कि बेटा, साँप न पालो, मगर कौन सुनता था ! बुलाइए, किसी झाड़-फूँक करनेवाले ही को बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके दैरों पर रख दूँगा। लंगोटो बाँध कर घर से निकल जाऊँगा; मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बेंे । ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए।

एक महाशय को किसी झाड़नेवाले से परिचय था। वह दौड़ कर उसे बुला लाये; मगर कैलाश की सूरत देख कर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी । बोला—अब क्या हो सकता है, सरकार ? जो कुछ होना था, हो चुका।

अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था, हो चुक्ष। जो कुछ होना था, वह कहाँ हुआ ? माँ-बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा ? मृणालिनी का कामना-तर क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा ? मन के वह स्वर्ण-स्वत्न जिनसे जीवन आगनंद का स्रोत बना हुुआ था, क्या पूरे हो गये ? जीवन के

नृत्यमय तारिका-मंडित सागर में आमोद को बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गयो ? बो न होना था, वह हो गया !

वही हरा-भरा मैदान था, वही सुनहरी चाँदनी एक निःशब्द संगीत की भाँति प्रक्नति पर छापो हुई थो; वही मित्र-समाज था। वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्त्र की धबनि थो, वहाँ अब कहुण कंदन और अश्रु-प्रवाह था।

## ३

शहर से कई मील दूर एक छोटे-से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अँगीठो के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पोता था और बोच-बीच में खाँसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग को ओर ताक रही थी। एक मिट्टो के तेल की कुपी ताक पर जल रही थो। घर में न चारपाई थी, न बिछौना। एक किनारे थोड़ी-सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चुल्हा था। बुढ़िया दिन-भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बट कर बाजार में बेच लाता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा, न हैसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ो थो, रोने या हँसने की कहाँ कुर्सत ! बुढ़िया ने पूछा—कल के लिए सन तो है नहों, काम क्या करोगे ?
'जा कर झगड़ू साह से दस सेर सन उधार लाऊँगा ।'
'उसके पहले के पैसे तो दिये हो नहीं, और उधार कैसे देगा ?'
‘न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गयी है। दोपहर तक क्या दो आने की भी न काटूँगा ?

इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी—भगत, भगत, क्यों सो गये ? जरा किवाड़ खोलो।

भगत ने उठ कर किवाड़ सोल दिये। एक आदमी ने अंदर आ कर कहाकुछ सुना, डाकटर चड्ढा बाबू के लड़के को साँप ने काट लिया।

भगत ने चौंक कर कहा—चड्डा बाबु के लड़के को ! वही चड्डा बाबू हैं न, जो छावनी में बँगले में रहते हैं ?
‘हाँ-हाँ, वहा । शहर में हलला मचा हुआ! है । जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे ?

बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिला कर कहा—में नहीं जाता! मेरी बला जाय! वही चह्ठा है । खूब जानता हूँ। भैया को ले कर उह्हीं के पास गया था । खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए; मगर सीधे मुँह से बात तक न की। भगवान् बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं ?
'नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया है।'
'भगवान् बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आँूू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आयी थी। में तो उनके द्वार पर होता, तो भी बात न पूछता ।'
'तो न जाओगे ? हमने जो सुना था, सो कह दिया ।'
'अच्छा किया-अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आँसें ठंडी हो गयीं। लड़का भी ठंडा हो गया होगा ! नुम जाओ। आज चैन की नींद सोऊँगा। ( बुढ़िया से ) जरा तमाखू ले ले ! एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को ! सारी साहिवी निकल जायगो, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया ? जहाँ छः बच्चे गये थे, वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जायगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा-दबा कर जोड़ा था न! अब क्या करोगे ? एक बार देख़ते जाऊँगा; पर कुछ दिन बाद। मिजाज का हाल पूछूँगा।'

आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिये, तब चिलम पर तमाखू ख कर पीने लगा।

बुढ़िया ने कहा-इतनी रात गये जाड़े-पाले में कौन जायगा ?
'अरे, दोपहर ही होता, तो में न जाता । सवारी दरवाजे पर लेने आती, तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आँसों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह न बन्वगा ? खूब जानता था। चड्डा भगवान् नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती। बस, इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊँगा और कहूँग——यों साहृब, कहिए, क्या रंग है ? दुनिया बुरा कहेगी, कहे; कोई परवाह

नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐेब होते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहों होता। देवता होते है ।'

भगत के लिए वह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पा कर वह् बैठा रह गया हो। $=0$ वर्ष के जोवन में ऐसा कमी न हुआ! था कि साँप की खबर पा कर वह दौड़ न गया हो। माघ-पूस की अँधेरी रात, चैत-बैसाख की धूप और लू, सावन-भाद्दों को चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कमी परवाह न को। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था-निःस्वर्थ, निषकाम। लेन-देन का विचार कर्भी दिल में आाया नहीं। यह ऐसा काम ही न श. । जान का मूल्य कौन दे सकता है ? यह एक पुण्य-कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जोवनदान दे दिया था; पर आज वह्ह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुन कर सोने जा रहा है।

बुढ़िया ने कहा-नकायू अंगोठी के पास रखी हुई है। उसके भी आज ढाई पैसे हो गये। देती हो न थी।

बुढ़िया यह कह कर लेटो। बूढ़े ने कुप्पी बुझायी, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया; पर वह ख्बबर उसके ह्वृय पर बोफे की भर्ति रबी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था, उसकी कोई चीज खो मयी है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गये हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआा है, जैसे कोई उसके मन में वैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते-करते सोते हैं और जरा-सा सटका होते ही जाञते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली, और धोरे से किवाड़ खोले।

बुढ़िया ने पूछा—कहाँ जाते हो ?
'कहों नहीं, देखेता था कि कितनी रात है ।'
'अभी बहुत रात है, सो जाओ ।'
‘नोंद नहीं अाती।'
'नींद काहे को आवेगी ? मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआा है।'
'चड्डा ने मेरे साथ कौन-सी नेकी कर दी है, जो वहाँ जाऊँ? वह आ कर पैरों पड़े, तो भी न जाऊँ।'
'उठे तो तुम इसी इरादे से ही ?'
‘नंहीं री, ऐसा पागल नहीं हू हि जो मुभ्के कांटे बोये, उसके लिए फूल बोता किसू०

बुद्धिया फिर सो गयी। भगत ने किवाड़ लगा दिये और फिर आा कर बैठा। पर उसके मेन की कुछ ऐसी दशा थी, जो बाजे की आवाज कान में पड़ते हो उपदेश सुननेवालों को होतो है। आँसें चाहे उपदेशक की ओर हों; पर कान बाजे ही को ओर होते हैं । दिल में भी बाजे को ध्वनि गृँजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता । निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था; पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था, जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक-एक पल का विलम्ब घातक था।

उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुड़ियदा को बबर भी न हुई। बाहर निकल आवा। उसी वक्त गाँव का चौकीदार गश्त लगा रहा था, वोलाकैसे उठे भगत ? अाज़ तो बड़़ सरदो है ! कहीं जा रहे हो क्या ?

भगत ने कहा-नहीं जी, जाँँगा कहाँ ? देख्रता था, अर्भी कितनी रात है। भला, के बजे होंगे ?

चौकीदार बोला-ए₹ बजा होगा और क्या, अभी थाने से आा रहा था, तो डाक्टर चड्टा बाबू के बँगले पर बड़़ भीड़ लगो हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कोड़े ने छु लिया हैं। चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, तो साइत बच जाय। सुना है, दस हज्जार तक देने को तैयार हैं।

भगत-में तो न जाऊँ, चाहे वह दस लाख भी दें। नुभे दस हजार या दस लाख ले कर करना क्या है ? कल मर जाऊँगा, फिर कौन भोगनेवाला वैठा हुआ है ।

चौकौदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था; पर कर्म मन के अधीन न था । जिसने कभी तलवार नहीं चलायो, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ काँपते हैं, उउते ही नहीं ।

भगत लाठो खट-खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हाबी था।

अधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पायो-मैं यों ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े-पाले में मरने की मुभे क्या पड़ी थी ? आराम से सोया क्यों नहीं ? नींद न आती, न सही; दोचार भजन हो गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से ! मेरे साथ उन्होंने एसा कौन-सा सलूक किया था कि में उनके लिए मरूँ? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुभ्भ किसी के मरने-जीने से मतलब!

मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो fिंसा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था-वह झाड़-फूक करने नहीं जा रह्ञ है; वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डाक्टर साहब का रोना-पोटना देखगा कि किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ें खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों ही को भाँति रोते हैं, या सबर कर जाते हैं। वे लोग तो विद्धान् होते हैं, सबर कर जाते होंगे ! हिंसा-भाव को यों धीरज देता हुआा वह फिर आगे बढ़ा।

इतने में दो आदमी आते दिलायी दिये। दोनों बातें करते चले आ रहे थे-चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ो। उसकी चाल और भी तेज़ हो गयी। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था, मानो अव मुँह के बल गिए पड़ेगा। इस तरह वह कोई ?० मिनट चला होगा कि डाकटर साहब का बँगला नजर अया। बिजली की बत्तियाँ जल रहो थीं; मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने-पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक्-धक् करने लगा। कहीं मुभे बहुतुत देर तो नहीं हो गर्यी ? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस, यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है ।

$$
\gamma
$$

दो बज गये थे। मेहमान बिदा हो गयें। रोने वालों में केकल आकाश के तारे रह गये थे। और समी रो-रो कर थक गये थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग

रह-रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा को गोद में दी जाय।

सहसा भगत ने द्वार पर पहुँच कर आवाज दी। डाक्टर साहब समभे, कोई मरोज आया होगा । किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुट्कार दिया होता; मगर आजज बाहर निकल आये। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा हैकमर झुकी हुई, पोपला मुँह, भौहैं तक सफेद हो गयी थीं। लड़की के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले—क्या है भई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गयी है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इधर एक महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूँगा ।

भगत ने कहा—सुन चुका हूँ बाबू जो; इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है ? जरा मुभ्भे दिखा दीजिए। भगवान् बड़ा कारसाज है, मुरदे को भी जिला सकता है। कौन जाने, अब भी उसे दया आा जाय ।

चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा—चलो, देख लो; मगर तीन-चार घंटे हो गये । जो कुछ होना था, हो चुका। बहुतेरे झाड़ने-फूँकने वाले देख-देख कर चले गये।

डाक्टर स हब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गयी। अंदर ले गये। भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा। तब मुस्करा कर बोला-अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बाबू जी ! वहु नारायन चएहेंगे, तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए, पानी तो भरें।

कहारों ने पानी भर-भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था । कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएँ से पानी भर-भर कर कहारों को दिया, मृणालिनी कलसा लिये पानो ला रहो थी। बूढ़ा भगत स्वड़ा मुस्करा-मुस्करा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सुँघा देता। इस तरह न-जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गये और न-जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूँका। आखिर जब ऊषा ने अपनी लाल-लाल आँखें खोलीं तो कैलाश की भी लालनलाल आँखें

खुल गयीं। एक क्षण में उसने अँगड़ाई ली और पानी पोने को माँगा। डाक्टर चड्ढा ने दौड़ कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़ कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आँखों में आँसू-भरे पूछने लगी-अब कैसी तबीचत है ?

एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गयी। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डाक्टर साहब बड़े श्रद्धा-भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे ; मगर अंदर जा कर देखा, तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा - अर्भी तो यहों बैंके चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाखू देने लगे, तो नहीं ली; अपने पास से तमाखू निकाल कर भरी।

यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगो, और भगत लपका हुआ चर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ

जब मेहमान लोग चले गये, तो डाक्टर साहब ने नारायणी से कहाबुड्ढा न-जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाखू का भी रवादार न हुआ ।

नारायणी—मैंने तो सोचा था, इसे कोई बड़ो २कम दूँगी ।
चंड्ढा-रात को तो मैंने नहीं पहचाना; पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को ले कर आया था। मुभ्के अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने स इन्कार कर दिया था । अज उस दिन की बात याद करके मुभे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे उकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूँगा और उसके पैरों पर गिर कर . अपना अपराध क्षमा कराऊँगा। वह कुछ हेगा नहीं, यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुभे ऐसा आदर्श दिखा दिया है, जो अब से जीवन-पयंत मेरे सामने रहेगा।

## पायईिचत

दृप्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान हैं। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है, उतनी ही देर में आता हैं; और उनने ही सबेरे जाता भो है। चपरासी की हाजिरी चौवीसों घंटे की। वंह् छ्ट्टी पर भी नहीं जा सकता। अपना एवज देना पड़ता है। खंर, जब बरेली जिला-दोई के हेड क्लर्क बाबू मदारोलाल ग्यारह बजे दफ्तर आये, तब् मानो दपतर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़ कर पैरगाड़ी ली, अदरली ने दौड़ कर कमरे की चिक उठा दो और जमादार ने डाक को किशत मेज पर ला कर रख दौं। मदारीलाल ने पहला हो सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई †मनट तक अश्चर्यान्वित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेन्द्रियाँ शिथिल हो गयी हों। उन पर बड़े-वड़े आवात हो चुके थे ; पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह एक महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोधचंद्र को यह जगह दी थी और सुबोधचंत्र वह व्यक्ति था, जिसके नाम ही से मदारीलाल को घृणा थी। बह सुबोधचंद्र, जो उनका सहपाठी था, जिसे जक देने को जन्होंने कितनी हो चेष्टा की ; पर कभी सफल न हुए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर हो कर आा रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई ख़बर न थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भरती हो गया था। मदारोलाल ने समझा था - वहीं मर गया होगा; पर आज वह मानो जी उठा और सेकेटरी हो कर अा रहा था। मदारीलाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को सूल और कालेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगो। मदारीलाल ने उसे कालेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाये, भूटे आरोप किये, बदनाम किया। क्या सुबोष सब कुछ भूल गया होगा ? नहीं कमी नहीं। वह आते ही आते पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण-रक्षा का कोई उपाय न सूझता था ।

मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था । दोनों एक ही दिन, एक हो श़ला में भरती हुए थे, और पहले ही दिन से दिल में ईष्या और द्वेष की वह चिनगारी पड़ गयो, जो आज़ बोस वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारीलाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डोल-डौल, रंगहुप, रीति-व्यवहार, विद्या-बुद्धि ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारीलाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध बीस वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का काँटा बना रहा। जन सुबोध डिग्री ले कर अपने घर चला गया और मदारी फेल हो कर इस दफ्तर में नौकर हो गये, तब उनका चित्त शांत हुआ। fंकतु ज़वर यह मालूम हुआ कि सुबोव बसरे जा रहा है, तब तो मदारोलाल का चेहरा खिल उठा! उनके दिल से वह पुरानी फाँस निकल गयी। पर हा हतभाग्य ! अगज वह पुरान! नासूर श़जगुण टीस और जलन के साथ खुल गया 1 आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईेशवर इतना अन्यायी है ! विधि इतना कठोर !

जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्को को सरकारी हुवम सुनाते हुए कहा—अब आप लोग जरा हाथ-पाँव सँभाल कर रहिएगा। सुबोधचंद्र वे आदमी नहीं हैं, जो भूलों को क्षमा कर दें।

एक कलर्क ने पूछा-क्या बहुत सल्त हैं ?
मदारोलाल ने मुस्करा कर कहा-वह तो आप लोगों को दो-चार दिन ही में मालूम हो जायगा। मैं अपने मूँह से किसी की क्यों शिकायत करूँ? बस, चेतावनी दे दी कि जरा हाथ-पाँव सँभाल कर रहिएगा। अदमी योग्य है, पर वड़ा ही क्रोधी, बड़ा दғ्भी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाय और डकार तक न ले; पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हुजम करने पाये। ऐसे अदमी से ईश्वर ही बचाये ! मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टो ले कर घर चला जाँ। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पड़ायेगा, कोई बाजार से सौना-सुलुफ लायेगा और कोई उन्हें अखबार सुनायेगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन हो न हों।

इस प्रकार सारे दप्तर को सुबोधचंद्र की तरफ से भड़का कर मदारीलाल ने अपना कलेजा ठंडा किया।

## २

इसके एक सఁ्ताह बाद सुबोधचंद्र गाड़ी से उतरे, तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को द्वाजिर पाया। सब उनका हवागत करने आये थे। मदारों लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गये और बोले-तुम खूब मिले भाई ! गहाँ कैसे आये ? ओह ! आज एक युग के बाद भेंट हुई !

मदारीलाल बोले-यहाँ जिला-बोर्ड के दक्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं ?

सुबोध—अजो, मेरी न पूछा । बसरा, फांस, मिश्न और न-जाने कहाँ-कहाँ मारा-मारा फिरा। तुम दप्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ ही में न आता था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिलकुल कोरा हूँ; मगर जहाँ जाता हूँ, मेरा सौभाग्य हो मेंरे साथ जाता हैं। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किये। दो साल में कोई पचीस हजार रुपये बंना लाया और सब उड़ा दिया। वहाँ से आ कर कुछ दिनों कोआपरेशन दक्तर में मटरगशत करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गये। (क्लकों को देस कर) ये लोग कौन हैं ?

मदारी के हृदय में र्बछियाँ-सी चल रही थीं। दुष्ट पच्चोस हजार रुपये बसरे से कमा लाया ! यहाँ कलम चिसते-चिसते मर गये और पाँच सौ भो न जमा कर सके। बोले—ये लोग बोड़ के कर्मचारी हैं। सलाम करने आये हैं।

सुबोध ने उन सब लोगों से बारी-बारी से हाथ मिलाया और बोला-आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया। बहुत आभारी हूँ। मुभु आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायतन होगी। मुभे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिल कर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुर्खह रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लँगोटिया यार हैं।

एक वाक्चतुर कलर्क ने कहा-हम सब हुजूर के ताबेदार हैं। यथा-शक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे; लेकिन आदमी ही हैं, अगर कोई भूल हो भी जाय, तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे।

सुबोध ने नम्रता से कहा-यहो मेऱा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत

रहा है। जहाँ रहा, मातहतों से मित्रों का-सा बर्ताव किया। हम और अप दोनों हो किसी तीसरे के गुलाम हैं । किर रोब कैसा और अफसरो कैसो ? हाँ, हमें नेकनीयती के साथ अपनः कर्तव्य पालन करना चाहिए।

जब सुवोध से विदा हो कर कर्मचारी लोग चले, तब आपस में बाते होने लगीं-
'आदमी तो अच्छा मालूम होता है।'
'हेड कलर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा हो खा जार्यगा।'
'वहले सभी ऐसी हो बाते करते है है'
‘ये दिखाने के दाँत हैं ।
सुवोध को आये एक महोना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अरदली, चपर.सी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है, सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता; लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुवोध के ये सारे सद्गुण मदारीलाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विहद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेम्बरों को भड़काना चाहा, मुँह की खायी। ठोकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लन्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूस में आग लगा कर दूर से तमाशा देलें । सुछोध से यों हंस कर मिलते, यों चिकनीचुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मिन्र हैं; पर घात में लगे रहते । सुवोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारोलाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं।

एक दिन मदारीलाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गये तब कुरसी खाली देखी। वे किसी काम़ से बाहर चले गये थे। उनकी मेज पर पाँच हजार के नोट पुर्लिदों में बंधे हुए रखे हुए थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाये गये थे। उसी के दाम थे। ठोकेदार बसूली के लिए बुलाया

गया था। आज ही सेक्रेटरी साह्वब ने चेक भेज कर खजाने से रुपये मँगवाये थे। मदारोलाल ने बरामदे में झाँक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनको नीयत बदल गयी। ईष्पर्य में लोभ का सन्मिश्रण हो गया। काँपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाये, पतलून को दोनों जेबों में भर कर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले—वाबू जी भीतर हैं ? चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल क₹ने को खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दूकान से आ कर बोला—जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं। अभी-अभी तो गये हैं।

मदारीलाल ने दफ्तर में आ कर एक कलर्क से कहा—यह मिसिल ले जा कर सेक्रेटरी साह्ब को दिखाओ।

कलर्क मिसिल ले कर चला गया। जरा देर में लौट कर् बोला-सेक्रेटरी साह्व कमरे में न थे। फाइल मेज पर रख आया हूँ।

मदारोलाल ने मुँह सिकोड़ कर कहा-कमरा छोड़ कर कहाँ चले जाया करते हैं ? किसी दिन धोखा उठायेंगे ।

क्लर्क ने कहा-उनके कमरे में दभ्तरवालों के सिवा और जाता ही कौन है ?

मदारीलाल ने तीव्र स्वर में कहा——ो क्या दक्तरवाले सब के सब देवता हंं ? कब किसकी नीयत बदल जाय, कोई नहों कह सकता । मैंने छोटी-छोटो रकमों पर अच्छों-अच्छ्छों की नीयतें इदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं; लेकिन अवसर पा कर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यहो प्रकृति है। आप जा कर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए ।

क्लर्क ने टाल कर कहा—चपरासी तो दरवाजे पर बठा हुआ है।
मदारीलाल ने झुँसला कर कहा-आाप से में जो कहता हूँ, वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई छहि है, मुनि है ? चपरासी ही कुछ उड़ा दे, तो आप उसका क्या लेंगे ? जमानत भी है तो तीन सी की। यहाँ एक-एक कागज लासों का है ।

यह कह कर मदारीलाल खुद उठे और दक्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिये। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुांलदे जेब से निकाल कर एक

आलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिये। फिर आ कर अपने काम में व्यस्त हो गये।

सुबोधचंद्र कोई घंटे भर में लौटे। तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दप्तर में आ कर मुस्कराते हुए बोले मेशा कमरा किसने बंद कर दिया है, भाई, क्या मेरी बेदखली हो गयो ?

मदारीलाल ने खड़े हो कर मृद्ध निरस्कार दिखाते हुए कहा-साहब, गुस्ताखो माफ हो, आप जब कभो बाहर जायँ, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो, तब दर्ताजा बंद कर दिया करें। आपको मेज पर रुपये-पेसे और सरकारी कागज-पन्र बिखरे पड़े रहते हैं, न-जाने किस उक्त किसकी नोयत बदल जाय । मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाह्र गये हुए हैं, तब दरवाजे बंद कर दिये।

सुबोधचंद्र द्वार खोल कर कमरे में गये और एक सीगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर हो न थी।

सहसा ठीकेदार ने आ कर सलाम किया। सुबोध कुरसी से उठ बैठे और बोले-तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दस हो बजे रुपये मेगगवा लिये थे। रसीद का टिकट लाये हो न ?

ठीकेदार—हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ।
सुबोध-तो अपने रुपये ले जाओ। तुक्हारे काम से में बहुत खुश नहीं हू. । लकड़ी तुमने अच्छो नहीं लगायी और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे, तो ठीकेदारों के रजिस्टर से नुम्हारा नाम निकाल दिया जायगा।

यह कह् कर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिलदे न थे। सोचा, शायद किसी फाइल के नीचे दब गये हों। कुरसी के समीप के सब कागज उलटपलट डाले; मगर नोटों का कहीं पला नहीं। एं ! नोट कहाँ गये ! अभी तो यहीं मैंने रख दिये थे। जा कहाँ सकते हैं। फिर फाइलों को उलटनेपलटने लगे। दिल में जरा-जरा घड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिदों का पता नहीं। तब वे कुरसी पर बैठ कर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे—चपरासी ने नोटों के पुलिदे

ला कर मुभे दिये, खूब याद है। भला, यह भी भूलने की बात है और इतनो जब्द! मैंने नोटों को के कर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गये, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाये, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ तब पुलिंदे रखे हुए थे। खूब अच्छी तरह याद है । तब ये नोट कहाँ गायब हो गये ? मैंने किसी संदूक, दराज या आलमारी में नहीं रखे । फिर गये तों कहाँ ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठा कर रख दिये हों। यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छि: !

तुरंत दफ्तर में आ कर मदारीलाल से बोले—आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठा कर नहीं रख दिये ?

मदारीलाल ने भौँचकके हो कर कहा—क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे ? मुभे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल ले कर गये थे तब आपको कमरे में न देखा । जब मुभे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चलं गये हैं, तब दरवाजे बंद करा दिये । क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं ?

सुबोध आँसें फैला कर बोले- अरे साहब, पूरे पाँच हजार के हैं। अभीअभी चेक भुनाया है।

मदारीलाल ने सिर पीट कर कहा—पूरे पाँच हजार ! या भगवान् ! आपने मेन पर खूब देख लिया है ?
'अजी पंद्रह मिनट से तलाश कर रहा हूँ।'
'चपरासी से पूछ लिया कि कौन-कौन आया था ?'
'आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए। मेरे तो होश उड़े हुए हैं ।'
सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, आलमारियाँ, संदूक सब देखे गये। रजिस्टरों के वर्क उलट-पलट कर देखे गये; मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शुबहा न था। सुबोध ने एक लम्बी साँस ली और कुर्सी पर बैठ गये। चेहरे का रंग फक हो गया। जरा-सा मुँह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बोमार हैं।

मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा—गजब हो गया और क्या!

आज़ तक कभी एँसा अंधेर न हुआ था। मुभे यहाँ काम करते दस साल हो गये, कभी धेले की चीज भी गायब न हुई। मिंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा था कि रुपये-पैसे के विषय में होशियार रहिएगा; मगर शुदनी थी, स्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ा कर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाये कि बाहर से कोई नहीं आया; लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल ले कर गये थे; मगर दरवाजे ही से झाँक कर चले आये।

सोहनलाल ने सफाई दी—मैंने तो अंदर कदम ही नहों रखा, साहब! अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम भी रखा हो।

मदारीलाल ने माथा सिकोड़ कर कहा-आप ठ्यर्थ में कसमें क्यों खाते हैं ? कोई आपसे कुछ कहता है ? ( सुबोध के कान में ) बैंक में कुछ रुपये हों तो निकाल कर ठीकेदार को दे दिये जायँ, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो।

सुबोध ने करुण-स्तर में कहा-बैंक में मुशिकल से दो-चार सौ रुपये होंगे, भाईजान ! रुपये होते तो क्या चिंता थी। समझ लेता, जैसे पचीस हजार उड़ गये, वैसे ही तीस हजार भी उड़ गये । यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं ।

उसी रात को सुबोधचंद्र ने आट्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के परदे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छछपाने की और कोई आड़ न थी।

## $\gamma$

दूसरे दिन प्रात:काल चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुँच कर आवाज दो। मदारी को रात-भर नींद न आयी थी। बबरा कर बहर आये। चपरासी उन्हें देखते ही बोला—हुजूर ! बड़ा गजब हो गया, सिकट्टरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली।

मदारीलाल की आँसें ऊपर चढ़ गयीं, मुँह फैल गया और सारी देह् सिहर उठो, मानो उनका हाथ विजली के तार पर पड़ गया हो।
'छ्रुरी फेर ली ?'
20
'जी हाँ, आज सबेरे मालूम हुआ । पुलिसनाले जमा हैं। आपको बुलाया है ।' 'लाश अभी पड़ी हुँई है ?'
'जी हाँ, अभी डाकटरी होनेवाली है ?'
'बहुत से लोग जमा हैं ?'
'सब बड़े-बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लहास को ओर ताकते नहीं बनता। कसा भलामानुष हीरा आदमी था ! सब लोग रो रहे हैं। छोटे-छोटे तो बच्चे हैं, एक स्यानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं; पर बार-बार दौड़ कर लहास के पास अा जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है, जो रूमाल से आंखें न पोछ रहा हो । अभी इतने ही दिन आये हुए, पर सबसे कितना मेल-जोल हो गया घा। रूपये की तो कमी परवा ही नहीं थी। दिल दरियाव था ?

मदारीलाल के सिर में चककर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़ कर अपने को सँभाल न लेते, तो शायद गिर पड़ते । पूछा— बहू जी बहुत रो रही थीं ?
'कुछ न पूछ्छिए, हुजूर। पेड़ की पत्तियाँ झड़ी जाती हैं। आँख फूल कर गूलर हो गयी हैं।'
'कितने लड़के बतलाये तुमने ?'
'हुजूर, दो लड़के हैं और एक लड़को ।'
'हाँ-हाँ, लड़कों को तो देख चुका हू, लड़की सयानी होगी ?'
'जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते-रोते बेचारी की आँसें सूज आयी हैं ।'
'नोटों के बारे में भी बातचोत हो रही होगी ?'
'जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे; पर साइत आपसे सलाह ले कर करेंगे । सिकट्टरी साद्धब तो लिख गये हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है।'
'क्या सेकेटरी साह्ब कोई ग्रत लिख कर छोड़ गये हैं ?'
'हाँ, मालूम होता है, छुरी चलाते बखत याद आयी कि सुबहे में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिये जायँगे। बस, कलक्टर साहव के नाम चिट्ठो लिख दी।' 'चिट्ठो में मेरे बारे में भो कुछ लिखा है ? तुम्हें यह क्या मालूम होगा ?'

हुजूर, अब मैं क्या जानूँ, मुदा इतना स₹ लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है।

मदारीलाल की साँस और तेज हो गयी। आँँखों से आँसू की दो बड़ी-चड़ी बूँदे गिर पड़ीं 1 आँखें पोंछ़ते हुए बोले—वे और मैं एक साथ के पढ़े थे, नन्दू! आठ-दस साल साथ रहा। साथ उठते-बैठते, साथ खाते, साथ खेलते। बस, इसी तरह्र रहते थे, जसे दो सगे भाई रहते हों । खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है ? मगर तुम्हें क्या मालूम होगा !
'आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा ।'
‘कफन का इंतजाम हो गया है ?'
'नहीं हुजूर, कहा न कि अभी लहास की डाकटरी होगो। मुदा अब जल्दो चलिए। ऐसा न हो, कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो।'
'हमारे दफ्तर के संब लोग आ गये होंगे ?'
'जी हाँ, इस मुहल्लेवाले तो सभी थे ।'
'पुलिस ने मेरे बारे में लो उनसे कुछ पूछ-ताछ नहीं को ?'
'जी नहीं, किसी से भी नहीं !’
मदारीलाल जब सुबोधचंट्र के घर पहुँचे, तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफे संदेह की आँखों से देख रहे हैं। पुलिस इंसपेक्टर ने तुरंत उन्हें बुला कर कहा-आप भो अपना बगान लिखा दें और सबके बयान तो लिख चुका हूँ ।

मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भो दंग रह गये। उन्हें मदारीलाल पर शुबहा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला।

इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आये और कहा—चलिए आपको अम्माँ बुलाती है। दोनों मदारीलाल से परिfित थे। मदारीलाल यहाँ तो रोज ही आते थे; पर घर में कभी नहीं गये थे। सुबोध की सत्री उनसे पदर्ई करती थी। यह वुलावा सुन कर उनका दिल धड़क उठा—कहीं इसका मुझ पर शुबहा न हो। कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गये, तब विधवा का करुण-विलाष

सुन कर कलेजा काँप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आँसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़ कर इनके पैरों से लिपट गयी। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारीलाल को उन तीनों की आँखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आर्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी ! उन्हीं के हाथों यह भरा-पूरा परिबार धूल में मिल गया ! इन असहायों का अब क्या हाल होगा ? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा ? बच्चों के लालन-पालन का भार कौन उठाएगा ? मदारीलाल को इतनी आह्मग्लानि हुई कि उनके मुँह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुब में कालिख पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाये थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे। उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी ?

शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा—भंया जो, हम लोगों को वे मझःार में छोड़ गये। अगर मुभे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था; वह सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जायगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती।

मदारीलाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृद्दय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंट में कोई चीज फँसो हुई जान पड़ती थो।

रामेश्वरी ने फिर कहा—रात सोये, तब बूब हैस रहे थे। रोज की तरह दूध पीया, बच्चों को व्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ली करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेशमात्र भी संदेह होता। मुभें चंचतित देख कर बोले—तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती है। आखिर वह किस दिन काम आयेगी? मेरे साथ के खेले हुए हैं। इस नगर में उनका सबसे परिचय है। रूपयों का प्रबंध आसानी से हो जायगा।

फिर न-जाने कब मन में यह बात समायी । मैं नसीबों-जली ऐसी सोयी कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जायँगे ?

मदारीलाल को सारा विश्व आँखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया; मगर आँसुओं के प्रवाह को न रोक सके ।

रामेश्वरी ने आँखें पोंछ कर फिर कहा-भैया जी, जो कुछ होना था, वह तो हो चुका; लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए, जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दभजर हो के किसो आदमो का काम है। वे तो देवता थे। मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यह किसी दवनरवाले ही का काम। अप से केवल इननी विनतो करती हूँ कि उस पापी को बच कर न जाने दीजिएगा। पुलिसवाले शायद कुछ रिश्वत ले कर उसे छोड़ दें। आपको देख कर उनका यह हौसला न होगा। अब हृमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है। किससे अपना दु:ख कहें ? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिख्बी थी।

मदारीलाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें। साफ कह दें; मैं हो वह दुष्ट, वह् अधम, वह् पामर हूँ। विधवा के पँरों पर गिर पड़ें और कहें, वही छुरी इस हत्त्यारे को गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली; इसो दशा में बंठे-बेठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर-पड़े।

$$
4
$$

तीसरे पहर लाश को परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह-संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे। इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारीलाल ने जा कर कहा-बहू जी, यह संसकार मुभें करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी, तो बच्चों को कौन सँभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे। जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका, अब जिदगी के बाद मुके दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रो कर कहा - आपको भगवान् ने बड़ा उदार-हृदय दिया हैं भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और

लोग जो आधी-आधी रात तक हाथ बाँधे खड़े रहते थे, भूठी बात पूछने न आये कि जरा ढाढ़स होना।

मदारीलाल ने दाह-संस्कार किया । तेरह दिन तक क्रिया पर बंते रहे। तेरहवें दिन पिंडदान हुआ; ब्राहमणों ने भोजन किया, भिख्डारियों को अन्नदान दिया गया, मित्रों को दावत हुई, और यह सब कुछ मदारीजाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाह्ती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा, भगर मदारीलाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश को धूम मच गयी, मित्र हो तो ऐसा हो ।

सोलहवें दिन विधवा ने मदारोलाल से कहा-भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किये हैं, उनसे हम मरते दम तक उत्र्हण नहीं हो सकते। आपने हमारी पोठ पर हाथ न रखा होता, तो न-जाने हृमारी क्या गति होती। कहीं रुद्ध की भी छाँह तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्व भो कम होगा और कुछ खेतो-बारी का सिलसिला भी कर लूँगो। किसी न किसी तरह् विपति के दिन कट ही जायँगे। दूसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा।

मदारोलाल ने पूछ्छा-चर पर कितनी जायदाद है ?
रामेश्वरी-जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और दस-बारह बीषे की काशतकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था; मगर रुपये पूरे न पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। दस-बारह हजार खर्च हो गये और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आयो ।

मदारी-कुछ्क रुपये बैंक में जमा हैं, या बस खेती ही का सहारा है ?
विधवा—जमा तो एक पाई भी नहीं है, भैया जी ! उनके हाथ में रुपये रहने ही नहीं पाते थे । बस, वही खेती का सहारा है ।

मदारो—तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जायगी कि लगान भी अदा हो जाय और तुम लोगों की गुजर-बसर भी हो ?

रामेश्वरी—और कर ही क्या सकते हैं, भैया जी ! किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती।

मदारी—और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है ?
विधवा-उसके विवाह की अब कोई fिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जायँगे, जो बिना कुछ लिये-दिये विवाह कर लेंगे ।

मदारोलाल ने एक क्षण सोच कर कहा-अगर मैं कुछ सलाह दूँ, तो उसे मानेंगी आाप ?

रामेश्वरी—भैया जो, आपको सलाह न मानूँगी तो किसकी सलाह मानूँगी। और दूसरा है ही कौन ?

मदारी-तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल-बच्चे रहेंगे, वैसे ही आप के भी रहंगे। आपको कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा, तो कत्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जायगा ।

विधवा की आँसें सजल हो गयीं। बोली—मगर भैया जो, सीचिए. . . मदारीलाग ने बात काट कर कहा—मैं कुछ न सोचूँगा और न कोई उज्र सुनूँगा । क्या दो भाइयों के परिबार एक साथ नहीं रहते ? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समभूँगा।

विधवा का कोई उज्त न सुना गया। मदारीलाल सबको अपने साथ ले गये और आज दस साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कालेज में पढ़ते हैं और कत्या का एक प्रतिष्टित कुल में विवाह हो गया है। मदारीलाल और उनकी स्त्री तन-मन से रामेशवरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारीलाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।

## कसान साह्न

जगतरिंस्ह का स्कूल जाना कुनैन खाने या मछ्छली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमखूदों के साध माली को गालियाँ बड़े शांक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मब्लाहों की डोंगियों में बैठ कर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मजा आता था। गालियाँ खाने का कोई अवसर वह हाथ से न जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, एकोों को पीछे से पकड़ कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना, उसके मनोरंजन के विषय.थे। आलसी काम तो नहीं करता; पर दुर्व्यसनों का दास होता है, और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगतींसंह को जब अवसर मिलता, घर से रुपये उड़ा ले जाता। नगद न मिले, तो बरतन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच न होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें थों, वह सब उसने एक-एक करके गुदड़ी-बाजार पहुँचा दों। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में पड़ो थीं। उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार वह बाहर ही बाहर, केवल कार्निसों के सहारे, अवने दो-मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर ही से पीतल की एक बड़ो थाली ले कर उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली।

उसके पिता ठाकुर भक्त fिंह अपने कस्वे के डाकखाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाकखाना बड़ो दौड़धूप करने पर. दिया था; कितु भक्तर्सिह जिन इरादों से यहाँ आये थे, उनमें से एक भी पूरा न हुआ। उलटी हानि यह हुई कि देहातों में जो भाजी-साग, उपले-२ंधन मुपत मिल जाते थे, वे सब यहाँ बंद हो गये। यहाँ सबसे पुराना वराँच था। न किसी को दबा सकते थे, न सता सकते थे। इस दुरवस्था में जगतनिंह की हथ-लपकियाँ बहुत अखरतीं 1

उन्होंने कितनी हो बार उसे बड़ी निर्दयता से पोटा। जगतसिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ हेता, तो वह हिल भी न सकते; पर जगतरिंस्ह दतना सीनाजोर न था। हाँ, मारपीट, घुड़की-धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था।

जगतसिंह ज्यों ही घर में कदम रखता; चारों ओर से काँव-काँव्व मच जाती, माँ दुर-दुर करके दौड़ती, बहनें गालियाँ देने लगतीं; मानो घर में कोई साँड़ घुस आया हो। बेचारा उलटे पाँव भागता। कभी-कभी दोनदो, तीन-तोन दिन भूखा रह जाता। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरसकारों ने उसे निर्षज्ज बना दिया था। कहों के ज्ञान से बह निद्वंद-सा हो गया था। जहाँ नींद आा जाती, वहीं पढ़ रहता; जो कुछ मिल जाता, वही खा लेता।

ज्यों-ज्यों घर वालों को उसकी चोर-कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था, वे उससे चौकले होते जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीनेन-भर तक उसकी दाल न गली। चरसवाले के कई रुपने ऊपर चढ़ गये। गाँजज़ाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू किये। हलवाई कड़वो बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत को निकलना सुशिकल हो गया। रात-दिन ताक-स्साक में रहता; पर घात न मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छींका टूटा। भक्तसंस़ह दोपहर को डाकखाने से चले, तो एक बोमा-रजिस्ट्री जेब में डाल लो। कौन जाने, कोई हरकारा या डाकिया शरारत कर जाय; fंकुतु घर आये तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुधि न रही। जगतfिंह तो ताक लगाये हुए था ही। पँसे के लोभ से जेब टटोली, तो लिफाफा भिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। वह कई बार टिकट चुरा कर आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट हैं, तो कदाचित् वह न छूता; लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़-फाड़ कर उसके दुष्छुत्य को धिककारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी कीसो हो गयी, जो चिड़ियों का शिकार करने जाय और अनजान में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पशचात्ताप था, लज्जा थी, दुःख था, पर

उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिये और बाहर चला गया।

गरमी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था; पर जगत की आँबों में नींदन थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी-इसमें संदेह्त न था। उसका घर पर रहना ठोक नहीं, दस-पँच दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चादिए। तब तक लोगों का कोध शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गये विना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक अज्ञातबास नहीं कर सकता। कोई न कोई जरूर ही उसका पता दे देगा और वह पकड़ लिया जायगा। दूर जाने के लिए कुछ्ध न कुछ खर्च तो पास्त होना ही चाहिए। क्यों न वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले? यह्ह तो मालूम ही हो जायगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल केने में क्या हानि है ? दादा के पास रुपये तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोच कर उसने दस रपपये का एक नोट उड़ा लिया; मगर उसी वक्त उसके मन में एक नयो कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपये ले कर किसी दूसरे शहर में कोई दूकान खोल ले, तो बड़ा मजा हो। फिर एक-एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरो करनी पड़े ! कुछ दिनों में वह बहुत-सा रुपया जमा करके घर आयेगा, तो लोग कितने चकित हो जायँगे !

उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल २०0 रु० के नोट थे। दो सौ में दूध की दूकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दूकान में दो-चार कढ़ाव और दो-चार पीतल के थालों के सिवा और क्या है ? लेकिन कितने ठाट से रहता है ! रूपयों को चरस उढ़ा देता है। एक-एक दाँव पर दस-दस्त रपये रख देता है, नफा न होता, तो वह ठाट कहाँ से निभाता ? इस आनंद-कल्पना में वह इतना मग्न हुभा कि उसका मन उसके काबू से बाह्र हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उखड़ जायें और वह लहरों में बह जाय।

उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया । दूसरे ही दिन मुंशी भक्तर्ंसह पर गबन का मुकंदमा दायर हो गया।

बम्बई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के

सजीले सुंदर जबान कवायद कर रहे थे जिस प्रकार हवा बादलों को नये-नये
 नये रूप में बना-विगाड़ रहा था।

जत्र कवायद बतम हो गयी, तो एक छरहरे डोल का युवक नायक के सामने आा कर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा-क्या नाम है ? सेनिक ने फौज़ी सलाम करके कहा-जगतसिंद्ध।
'क्या चाहते हो ?'
'फौज में भरती कर लीजिए।
'मरने से तो नहीं डरते ?'
'बिलकुल नहीं-राजपूत हूँ।'
'बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ।'
'इसका भी डर नहीं।'
'अदून जाना पड़ेगा।'
'खुशी से जाऊँगा?
कतान ने दबा, बला का हाजिर-जवाब, मन-चला, हिम्मत का धनी जवान है, तुरुंत फौज में भरती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुभा। मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था। जगत का दिल पीछे रहा जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर अतारा रहा, वह् जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि-तट जल में विलोन हो गया तो उसने एक ठंढो साँस ली और मुँह ढाँप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आयी । वह छोटा-सा अपना कस्बा, वह गाँजे को दूकान, वह सैर-सपाटे, वह सुहृद्-मिन्रों के जमघट आँसों में फिरने लगे। कौन जाने, फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआा कि जी में अया, पानी में कूद पड़े।

जगतरिसह को अ₹्रन में रहते तीन महीने गुजर गये । भाँचि-भाँति की नवीनताओं ने कई दिनों तक उसे मुग्ध किये रखा; लेकिन पुराने संस्कार फिर जाग्रत होने लगे। अब कभी-करी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो

प्रतिमा के सम्मुख जा कर बड़ी देर तक मस्तक ध्रुकाये बैठा रहा। वह इसी ध्यानावस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम ले कर पुकारा, यद् दप्तर का

पिता के कोध, बहनों के धिक्कार और ख्वजनों के तिरहकार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया, जब एक बार वह बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा न थो; पर न तो पिता को उसकी कुछ विता थी, न बहनों को। केवल माता थी, जो रात की रात उसके सिरहाने बैठो अपनी मधुर ₹नेहमयो बातों से उसकी पीड़ा शांत करती गही थी। उन दिनों कितनो बार उसने उस देवी को नोरव रात्रि में रोते देवा था। वह्ट स्वयं रोगों से जीर्ण हो रही थी; लेकिन उसको सेवा-शुभूष्षूा में वह अपनी ठ्यथा को ऐसी भूल गयी थी मानो उसे कोई कष्ट हो नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे ? वह इसी
क्षोभ और नैराश्य में समुद-तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल-र्रवाह मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे ? वह इसी
क्षोभ और नैराश्य में समुर-सट पर चला जाता और घंटों अनंत जल-प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने को इच्छा हो रही थी; fिंतु लजजा और ग्लानि के कारण वहु टालता जाता था। अाििर, एक दिन उससे न रहा गया। उसने पत्र लिबा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भकित से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था-माता जो, मैंने बड़े-बड़े उत्पात किये हैं, आप लोग मुझ्कते तंग आ गयी थीं, मैं उन सारो भूलों के लिए सन्चे द्धय से लजिजत हूँ और आप को विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा, तो कुछ न कुछ करके दिखाऊँगा। तब कदाचित् आपको मुभे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुभे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूँ ।

यह पत्र लिख कर उसने डाकखाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा; fंकुु एक महीना गुजर गया और कोई जबाब न आया । उसका जी घबड़ाने लगा। जवाब क्यों नहीं आता—कहीं माता जो बोमार तो नहीं हैं ? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई और अपच्ति तो नहीं आ पड़ी ? कैम्प में एक वृक्ष्र के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगतfिंह उनकी हँसो उड़ाया करता; पर आज वह विक्षितों की भाँति

चपरासी था और उसके नाम की चिद्ठो ले कर आया था 1 जगतर्तंह ने पत्र हाथ में लिया, तो उसकी सारी देह काँप उठो। ईश्वर को स्तुनि करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था-'तुम्हरे दादा को गबन के अभियोग में \& वर्ष की सजा हो गयी है। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन्न है। छुट्टी मिले, तो घर चल्टे आओ।'

जगतनसंहह ने उसी वक्त कच्तान के पास जा कर कहा—हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुभे छुट्टी दे दीजिए।

कप्तान ने कठोर आँखों से देख कर कहा-अभी छुट्टो नहीं मिल सकती ।
'तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए।'
'अभी इस्तोफा भी नहीं लिया जा सकता।'
'में अब यहाँ एक क्षण भी नहों रह सकता।'
'रहृना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत जल्द लाम पर जाना पड़ेगा।'
'लड़ाई छिड़ गयो है ! आह, तब में घर नहीं जाऊँगा। हम लोग क末 तक यहाँ से जायँगे ?'
'बहुत जल्द, दो ही चार दिनों में।'
चार वर्ष बीत गये। कैष्टन जगतसिंह का-सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है ! जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जबाब दे जाती हैं, उसे सर करना उसी का काम है । हल्ले और धावे में बह् सदैव सबसे आगे रहता है, उसकी त्योरियों पर कमी मैल नहीं आता; इसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गम्भीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीवनसा हो गया। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछ्छिए, वहो वोर जगतfिंह की विकदावली सुना देगा—कसे उसने जर्मनों की मेगजीन में आग लगायी, कैसे अपने कज्नान को मैशीनगनों की मार से निकाला, केसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर ले कर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है, उसे अपने प्राणों का मोह ही नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो !

लेकिन नित्य रात्रि के समय, जब जगतरिंह को अवकाश मिलता है, वह अवनी छोलदारी में अकेले बैठ कर घरवालों की याद कर लिया करता है -दो-चार आँसू की बूँदे अवश्य निरा देता है। वह्र प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेज देता है, और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब कि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी fिंचा उसे अपने विता की है, जो आज उसी के दुठकर्मो के कारण कारावास की यातना भेल रहे है। हाय! चह्र कौन दिन होगा, जज कि वह उनके चरणों पर सिर रख कर अपना अपराध क्ष्षमा करायेगा, और वह उसके सिर पर हाथ रख कर आशीवर्वद देंगे ?

## 4

सना चार वर्ष बीत गये । संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है । कितने हो कैदियों की मीआद पूरो हो गयी है। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घरवाले आये हुए हैं; किंतु बूढ़ा भवर्तसिह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाये उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुक कर कमान हो गयी है ! देह अस्थि-पंजर-मान्र रह गयो है। ऐसा जान पड़ता है, किसी चतुर शिल्पी ने एक अफाल•पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बना कर रख दी है। उसकी भी मीआद पूरी हो गयी हैं; लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। कौन आये ? आनेवाला था हो कौन ?

एक बूढ़े fंक्तु ह्टष्ट-पूष्ट कदोो ने आ कर उसका कंधा हिलाया और बोलाकहो भगत, कोई घर से आया ?

भक्तfंसह ने कंपित कंठ-हवर सें कहा—पर पर है ही कौन ?
'घर तो चलोगे ही ?'
‘मेरे घर कहाँ है ?’
‘तो क्या यहीं पड़े रहोगे ?'
'अगर ये लोग निकाल न देंगे, ती यहीं पड़ा रहूँगा ।'
आज चार साल के बाद भक्तरिसंह को अपने प्रताड़ित, निवर्वसित पुत्र की याद आ रही थी। जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गयी, घर बरबाद हो गया, उसकी स्मृति भी उन्हें असह्य थी; किंतु आज नैराश्य और दु:ख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा

लिया । न-जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई ? लाख बुरा है, तो भी अपना लड़का है । खानदान की निशानी तो है। मरूँगा तो चार आँसू तो बहायेगा, दो चिल्लू पानी तो देगा। हाय ! मैंने उसके साथ कभी प्रेम का ठ्यवहार नहीं किया! जरा भी शरारत करता, तो यमद्नत की भाँति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोये चले जाने के दंड में मैंने उसे उलटा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाये थे। पुत्र-सा रत्न पा कर मैंने उसका आद न किया। उसी का दंड है। जहाँ प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहाँ पर्रिवार की रक्षा कसे हो सकती है ?
$\xi$
सबेर हुआ। आशा का सूर्य निकला। आज उसको रशिमयाँ कितनी कोमल और मधुर थीं, वायु कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरेन्भरे, पक्षियों का कल-रव किनना मीठा ! सारी प्रक्षति आशा के रंग में रेंगी हुई थो; पर भक्निंस्ह के लिए चारों ओर घोर अंधकार था।

जेल का अफसर आया। कैदी एक पंवित में गड़े हुए। अफसर एक-एक का नाम ले कर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे । जिसका नाम आता, वह खुश-खुश अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुक कर सलाम करता और तब अपने विपतिकाल के संगियों से गले मिल कर बाहर निकल जाता। उसके घरवाले दौड़ कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बाँटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे।

अंत में भक्तरिंह् का नाम आया। वह सिर झुकाये, आहिस्ता-आहिस्ता जेलर के पास गये और उदासीन भाव से परवाना ले कर जेल के द्वार की ओर चले; मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा हो। द्वार से बाहर निकल कर वह जमीन पर बैठ गये । कहाँ जायँ ?

सहसा उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार, जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वरदी थी, सिर पर कारचोबी साफा। अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे-पीछे एक फिटन आ रही थी।

जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंटूकें सँभालीं और लाइन में खड़े हो कर सलाम किया ।

भक्तर्सिह ने मन में कहा—एक भाग्यवान वह है, जिसके लिए फिटन आ रही है; और एक अभागा में हूं, जिसका कहीं ठिकाना नहीं।

फोजो अफसर ने इधर-उधर देखा और घोड़े से उतर कर सीवे भ尹्तनिसंह के सामने आा कर खड़ा हो गया।

भव्तर्संह ने उसे ह्यान से देला और तब चरंक कर उठ खड़े हुए और बोले-अरे! बेटा जगतनिंद्ह !

जगतfंसंह् रोता हुआा उनके पेरों पर गिर पड़ा।

## इस्तीफा

द्वर्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजद्रों को आंखें दिखाओ, तो वह त्योरियाँ बदल कर खड़ा हो जायगा। कुली को एक डाँट बताओ, तो मिर से बोच फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुतकारो, तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देख कर चला जायगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी-कनो तकलोफ पा कर दो-लत्तियाँ झाड़ने लगता हैं; मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आँखें दिखायें, डाँट बतायें, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल न आयेगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है, वह शायद किसी संपमी साधु में भो न हो । संतोष का पुतला, सब्र की मूरित, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवो अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के मी एक दिन भाग्य जगते हैं। दोवालो के दिन उस पर भो रोशनो होती है, बरसात में उस पर हरियालो छाती है, प्रकृत को दिलचस्पियों में उसका भी दिस्सा है । मगर इस गरीब बाबू के नसीज कभो नहों जागते। इसको अंधेरी तकदोर में रोशनी का जलवा कभी नहों दिबायो देता। इसके पोते चेहरे पर कभो मुसकराहैट को रोशनी नजर नहों आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी भरा भादौं नहीं। लाला फतहृंदं ऐसे हो एक बेजबान जीव थे।

कहते हैं, मनुष्य पर उसके नाम का भो कुछ असर पड़ता हैं। फतहचंद को दशा में यह बात यभार्थ सिद्ध न हो सको। यदि उन्हें 'हारचंद’ कहा जाय; तो कदाचित् यह अन्युकित न होगी। दभजर में हार, जिदगोर में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर हार और निराशाएँ ही थीं। लड़का एक भो नहीं, लड़कियाँ तीन; भाई एक भो नहीं, भौजाइयाँ दो; गाँठ में कौड़ो नहों, मगर दिल में दया और मुरव्वत; सच्चा मित्र एक भी नहीं —जिससे मित्रता हुई, उसने धोला दिया, इस पर तंढुछहतो भो अचको नहीं-कतीस साल को अवस्था में बाल खिचड़ी हो गये थे । आँखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपृट, चेह्रा पीला, गाल पिचके, कमर झुको हुई, न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत। नौ बजे

दप्तर जाते और छ: बजे शाम को लौट कर बर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है; इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उन तो दुनिया, लोक-परलोक जो कुछ था, दप्तर था। नौकरी की खर मनाते और fिदगो के दिन पूरे करते थे। न धर्म से चास्ता था, न दीन से नाता । न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गयी थी ।

## २

जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ-कुछ बादल थे। फतहचंद साढ़े-पाँच बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गये थे। दफ्तर से आ कर वह् किसी से कुछ्छ न बोलते; चुपके से चारपाई पर लेट जाते और पंद्रह-बीस मिनट तक बिना हिले-डुले पड़े रहते। तब कहों जा कर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रति दिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जा कर पूछा तो मालूम हुआ कि दप्तर का चपरासी है । शारदा परित के मुंह-हाथ धोने के लिए लोटा-गिलास माँज रही थी। बोली उससे कह दे, क्या काम है। अभी तो दप्तर से आये हो हैं; और अभी फिर बुलावा आ गया ?

चपरासी ने कहा-साहब ने कहा है, अभी बुला लाओ। कोई बड़ा जहरी काम है।

फतहचंद की खामोशी टूट गयी। उन्होंने सिर उठा कर पूछा-क्या बात है ?
शारदा—कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है।
फतहचंद ने सहम कर कहा—दद्तर का चपरासी! क्या साहब ने बुलाया है ?

शारदा-हाँ, कहता है, साहब बुला रहे हैं । यह केसा साहब है तुम्हारा, जब देखो, बुलाया करता है ? सबेरे के गये-गये अभी मकान लौटे हो, किर भी बुलावा आ गया!

फतहचंद ने संभल कर कहा-जरा सुन लूँ, किस लिए बुलाया है। मिने सब काम खतम कर दिया था, अभी आता हूँ।

शारदा—जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे, तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी ।

यह कह कर वह एक व्याली में थोड़ी-सी दालमोट और सेव लायी। फतहचंद उठ कर खड़े हो गये, किंतु खाने की चीरें देख कर चारपाई पर बैठ गये और प्याली की ओर चाव से देव कर डरते हुए बोले-लड़कियों को दे दिया है न ?

शारदा ने आँखें चढ़ाकर कहा-हाँ-हाँ; दे दिया है, तुम तो खाओ !
इतने में छोटी लड़की आ कर सामने खड़ी हो गयी । शारदा ने उसकी ओर क्रोच से देख कर कहा—तू क्यों आ कर सिर पर सनार हो गयी, जा बाहर खेल !

फतहचंद-रहने दो, क्यों डाटती हो ? यहाँ आओ चुत्नी, यह लो, दालमोट ले जाओ !

चुत्नी माँ की ओर देख कर डरती हुई बाहर भाग गयी !
फतहचंद ने कहा—क्यों बेचारी को भगा दिया ? दो-चार दाने दे देता, तो खुश हो जाती।

शारदा-इसमें है ही कितना कि सबको बाँटते फिरोगे ? इसे देते तो बाकी दोनों न आ जालीं ? किस-किसको देते ?

इतने में चपरासी ने फिर पुकारा-बाबू जो, हमें बड़ी देर हो रही है।
शारदा-कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त न आयेंगे।
फतहचंद—ऐसा कसे कह दूँ भाई; रोजी का मामला है !
शारदा—तो क्या प्राण दे कर काम करोगे ? सूरत नहीं देखते अपनी ? मालूम होता है, छ: महीने के बोमार हो।

फतह्नंद ने जल्दो-जल्दो दालमोट की दो-तीन फंकियां लगायीं, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गयी ।

चपरासी ने कहा- बाबू जी! आपने बड़ी देर कर दी। अब जरा लपके चलिए, नहीं तो जाते हो डाँट बतायेगा।

फतहचंद ने दो कदम दौड़ कर कहा-चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डाँट बतायें या दाँत दिखायें। हमसे दौड़ा नहीं जाता 1 बँगले हो पर हैं न ?

चपरासी-भला, वह दप्तर क्यों आने लगा। बादशाह हैं कि दिल्लगी ? चपरासी तेज चलने का आदो था। बेचरे बाबू फतहचंद धीरे-धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चल कर हाँक उरे। मगर मर्द तो थे हो, यहु कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जाँघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता ख्रतम होते-होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने में तर हो गया। सिर में चक₹र आ गया। आँखों के सामने तितलियाँ उड़ने लगीं।

चपरासी ने ललकारा—जरा कदम बढ़ाये चलो, बाब् !
फनहचंद्ध बड़ो मुशिकल से बोले—तुम जाओ, में आता हूं।
वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गये और सिर को दोनों हार्धों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने इनको यह दशा देखो, तो अगे बढ़ा। फतहचंद् डरे कि यह शैतान जा कर न-जाने साह्हब से क्या कह दे, तो गजब ही हो जायगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले। मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते-पड़ते साहब के बँगजे पर पहुँचे। साहन बँगले पर टहल रहे थे । बार-बार फ़ाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देख्ल कर मन ही मन में झललाते थे।

चपरासी को देखते ही आँखें निकाल कर बोले-इतनी देर कहाँ था ?
चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े-खड़े कहा-हुजूर ! जब वह आयें तब तो, मैं दौड़ा चला आ रहा हू।

साहब ने पैर पटक कर कहा-बाबू क्या बोला?
चपरासी—आ रहे हैं, हुजूर घंटा-भर में तो घर में से निकले।
इतने में फतहचंद अहाते के तार के अंदर से निकल कर बहाँ आ पहुँचे और साहब को सिर झुका कर सलाम किया।

साहब ने कड़क कर कहा—अब तक कहाँ था ?
फतहचंद ने साहब का तमतमा चेहरा देखा, तो उनका बून सूख गया। बोले-ढुजूर अभो-अभी तो दफ्तर से गया हूँ, ज्यों ही चपरासी ने आवाज दो, हाजिर हुआ।

साह्ब—फूठ बोलता है, भूठ बोलता है, हुम घंटे भर से खड़ा है।
फनहचंद-हुजूर; मैं भूठ नहों बोलता। आने में जितनी देर हो गयी हो, मगर घर से चलने में मुभे बिलकुल देर नहीं हुई।

साहब ने हाथ की छड़ी घुमा कर कहा-चुप रह, सुअर, हम घंटा-भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो !

फतहचंद ने खून का घूँट पी कर कहा-ठुजूर मुभ्भ दस साल काम करते हो गये, कभी...।

साहब-चुप रह, सूअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो!
फतहचंद-जजब मैंने कोई कुसूर किया हो ?
साहब——परासो! इस सूअर का कान पकड़ो।
चपरासी ने दबी जबान से कहा-हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूँ ?

साहब—हम कहता है, इनका कान पकड़ों, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा।
चपरासी-हुुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने अपया हूँ, मार खाने नहीं । मैं भी इज्जतदार अंदमी हूँ। हुज़र अपनी नौकरी ले लें। आप जो हुकुम दें, वह बजा लाने को हाजिर हूँ; लेकिन किसी का इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो चार दिन को है। चार दिन के लिये क्यों जमाने-भर से बिगाड़ करें ?

साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके। हंटर ले कर दौड़े। चपरासी ने देखा, यहाँ खड़े रहने मे खंरियत नहीं है, तो भाग खड़ा हुआ। फतहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को न पा कर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़ कर हिला दिया। बोला-तुम सूअर, गुस्ताखी करता है ? बा कर अफिस से फाइल लाओ।

फतहचंद ने कान हिलाते हुए कहा—कौन-सा फाइल लाऊँ, हुजूर ?
साहब-फाइल-फाइल और कौन-सा फाइल ? तुम बहरा है, सुनता नहीं ?
हम फाइल माँगता है !
फतहचंद ने किसी तरह दिलेर हो कर कहा-आप कौन-सा फाइल माँगते हैं ?
साहब-वहो फाइल जो हम माँगता है। बही फाइल लाओ। अभी लाओ। बेचारे फतहचंद को अब और कुछ पूछने कं हिम्मत नहुई। साहब

बहादुर एक तो यों ही त्जि-मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंद और सबसे बढ़ कर शराब का नशा। हंटर ले कर पिल पड़ते, तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े।

साहब ने कहा-दौड़ कर जाओो—दौड़ो।
फतहचंद ने कहा-हुजूर, मुझसे दोड़ा नहीं जाता।
साहब-ओ, तुम बहुत सुस्त हो गया है। हम तुमको दौड़ना सिसायेगा। दौड़ो ( पीछे से धक्का दे कर ) तुम अब भी नहों दौड़ेगा ?

यह कह कर साहब हंटर हेने चले। फतहचंद्ध दफ्तर के बावू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान् होते, तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता, तो उस पर जरूर चला देते; लेकिन उस हालत में तो मार साना ही उनकी तकदीर में. लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकल कर सड़क पर आा गये।

## ३

फतहचंद् दफ्तर न गये। जा कर करते ही क्या ! साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशा में मूल गया। धीरे-धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियाँ-सी डाल दी थीं। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम न थे, उनके हाथ में कोई चीज भी न थी; लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे ? उनके पैरों में जूते तो थे। क्या वह जूते से काम न ले सकते थे। फिर क्यों उन्होंने इतनी ज़िल्लत बर्दाशत को ?

मगर इलाज ही क्या था ? यदि वह कोष में उन्दें गोली मार देता, तो उसका क्या बिगड़ता। शायद एक-दो महीने की सादी कैद हो जाती। सम्भव है, दो-चार सौ. रपये जुर्माना हो जाता। मगर इनका परिवार तो मिट्टो में मिल जाता। संसार में कौन था, जो इनके स्त्री-बच्चों की खबर लेता। वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते। यदि उनके पास इतने रुपये होते, जिनसे उनके कुटुम्ब का पालन हो जाता, तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते । या तो मर ही जाते, या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का इन्हें डर न था। जिन्दगी में ऐसा कौन सुख था, जिसके लिए वह इस तरह हरते ? ख्याल था सिफं परिवार के बरबाद हो जाने का।

आज फतहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरो पर जितना दुख़ हुआ, उतना और कभी न हुआ शा। अगर उन्होंने शुरू ही से तंदुरस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान को इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता। उसकी आँसें निकाल लेते। कम से कम इन्हें घर से एक छुरी ले कर चलना था! और न होता, तो दो-चार हाथ जमाते हो-पीछे देखा जाता, जेलसाना ही तो होता या और कुछ ?

वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, च्यों-ल्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोटेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वह उनक कर उसके दो-चार थप्व लगा देते, तो क्या होता-यही न कि साहृं के खानसामे, बैरे सब उन पर पिल पढ़ते और मारते-मारते बेदम कर देते। बाल-बन्चों के सिर पर जो कुछ पड़तीपड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह ज़लील करना आसान नहीं । आखिर आज में मर जाऊँ तो क्या हो ? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा ? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगो, वह आज ही पड़ जाती, तो क्या हर्ज था ?

इस अंतिम विचार ने फतहचंद के हृद्य में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए दो-चार कदम चले, मगर फिर ख्रयाल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी; वह तो हो हो ली। कौन जाने, बँगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा को बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल मी आ गया। फिर लौटे और घर चले।

घर में जाते ही शारदा ने पूछ्छा-किस लिए बुलाया था, बड़ी देर हो गयो ? फतहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा-नशे की सनक थी, और क्या ? शैंतान ने मुभे गालियाँ दीं, जलील किया। बस, यही रट लगाये हुए था कि देर क्यों की ? निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा।

शारदा ने गुस्से में आ कर कहा-तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सूकर को ?

फतह्चंद-चपरासी बहुत शरीफ है 1 उसने साफ कह दिया-हुजूर, मुझसे यह काम न होगा । मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नोकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया।

शारदा-यही बह्रादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा ?
फतहचंद—फटकारा क्यो नहीं-मूने भी खूब सुनायी। वह छड़ी ले कर दौड़ा-मैंने भी जूता संभाला। उसने मूभ्भे कई छड़ियाँ जमायीं-मैने भी कई जूते लगाये !

शारदा ने ख़श हो कर कहा-सच ? इतना-सा मुँह हो गया होगा उसका !
फतहचंद-चेहरे पर झाड़-सी फिरी हुई थी ।
शारदा-बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती, तो बिना जान लिये न छोड़ती ।

फतहचंद-मार तो आया हूँ; लेकिन अब खरिरित नहीं है। देखो, क्या नतीजा होता है ? नौकरी तो जायगो हो, शायद सजा भी काटनी पड़े।

शारदा-सजा क्यों काटनी पड़ेगी ? क्या कोई इंसाफ करनेवाला नहीं है ? उसने क्यों गालियाँ दीं, क्यों छड़ी जमायी ?

फतहचंद-उसके सामने मेरी कौन सुनेगा ? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएयगी।

शारदा-हो जायगी हो जाय; मगर देस लेना, अब किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियाँ दे बैं०े । तुम्हें चाहिए था कि ज्यों हो उसके मुँह से गालियरें निकलीं, लपक कर एक जूता रसीद कर देते ।

फतहचंद-तो फिर इस वक्त जिदा लौट भो न सकता। जरूर मुभे मोली मार देता।

शारदा-देखी जाती।
फतहचंद्व ने मुस्करा कर कहा-फिर तुम लोग कहाँ जातीं ?
शारदा-जहाँ ईश्वर की मरजी होती । आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गवाँ कर बाल-बच्चों की परवरिशा नहीं को जाती। तुम उस शैतान को मार कर आये होते तो मैं गहूर से फूली नहीं समाती। मार खा कर आते, तो शायद मैं तुक्हारी सूरत से भो घुणा करती। यों जबान से चाहे

कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आयेगी, सुशी से केल लूँगी. .1 कहाँ जाते हो, सुनो-सुनो, कहाँ जाते हो ?

फतहचंद दीवाने हो कर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा प्रुकारती रह गयी। वह फिर साहब के बँगले की तरफ जा रहे थे। डर से सहमे हुए नहीं; बल्कि गहर से गर्दन उठाये हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आँखों में चह बेकसी न थी। उनकी कायापलट-सी हो गयी थी । वह कमजोर बदन, पोला मुखड़ा, ढुबले बदनवाला, दफ्तर के बाबू की जगह अब मदरना चेहरा, हिम्मत़ से भरा हुआ, मज़बूत गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जा कर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बँगले पर जा पहुँचे।

इस वक्त नौ बजे थे। साह्त खाने की मेज पर थे 1 मगर फतहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठा कर अंदर गये। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। ज़मीन पर ऐसी कालीन बिछ्छो हुई थी, जैसो फतहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसको तरफ क्रोधित दृष्टि से देख कर कहा-तुम क्यों आया ? बाहर जाओ, क्यों अंदर चला अया ?

फतहचंद ने खड़े-खड़े डंडा सँभाल कर कहा-तुमने मुझये अभी फाइल माँगा था, वही फाइल ले कर आया हूँ। खाना खा लो, तो दिखाऊँ। तब तक मैं बैठा हूं। इतमीनान से खाओ, शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना होगा। इसी कारण ब़ब पेट भर खा लो।

साहब सन्नाटे में आ गयें । फतहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देख कर काँप उठे। फतहचंद के चेहरे पर पवका इरादा झालक रहा था। साहब समझ गये, यह मनुष्य इस समय मरने-मारने के लिए तैयार हो कर आया है। ताकत में फतहचंद उनके पासंग भी नहीं था। केकिन यह निश्चय था कि वह इंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि लोहे से देनें को तैयार है। यदि वह फतहचंद को बुरा-भला कहते हैं, तो क्या अश्चर्य है कि वह डंडा ले कर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था; लेकिन बैठे-

बिठाये डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप बंडे से मारिए, ठुकराइये, जो चाहे कीजिए; मगर उसी समय तक, जब तक वह गुरीता नहों। एक बार गुरी कर दौड़ पड़े, तो फिर देलें, आपकी हिम्मत कहाँ जाती है ? यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे; अब वह ल्योरियाँ बदले, डंडा सँभाले, बिल्लो की तरह घात लगाये खड़ा है । जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बरसास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं, तो मार खाने का भी डर। उस पर फौजदारी में मुकदमा दावर हो जाने का अंदेशा-माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से अंत में फतहनंद को जेल में उलवा देंगे; परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी को तरह उन्होंने यह कहा—ओहो, हम समझ्न गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है ? आप क्यों हमसे नाराज हैं ?

फतहचंद ने तन कर कहा-तुमने अभी आध घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे, और मुभे सेकड़ों ऊल-जलूल बातें कही थीं। क्या इतनी जब्दी भूल गये ?

साहब—मिंने आपका कान पकड़ा, आ-हा-हा-हा-हा! मेंने आपका कान पकड़ा, आा-हा-हा-हा ? क्या मजाक है ? क्या में पागल हूँ या दीवाना ?

फतहचंद—तो क्या मै भूठ बोल रहा हूँ ? चपरासी गदाह है। आपके ? नौकर-चाकर भी देख रहे थे।

साहब-कब का वात है ?
फतहचंद-अभी-अभी, कोई आध घंटा हुआा, आपने नुमे बुलवाया था और बिना कारण मेंरे कान पकड़े और घक्के दिये थे।

साहब—ओ बाबू जो, उस वक्त हम नशा में था। बेहरा ने हमको बहुत दे दिया था। हमको कुछ सबर नहीं, क्या हुआा माई गाड ? हमको कुछ खबर नहीं ।

फतहवंद-नशा में अगर तुमने मुभे गोली मार दी होती, तो क्या मैं मर न जाता ? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है, तो मैं भी नसे में हूं। मुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि किर कभी किसी

भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या में आ कर तुम्हारे कान पकड़ूँगा। समझ गये कि नहीं ? इधर-उधर हिलो नहीं, तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया। फिर खोपड़ो टूट जाय, तो मेरो खता नहीं। म में जो कुछ कहता हूँ, वह करते चलो; पकड़ो कान !

साहब ने बनावटी हैंसी-हँस कर कहा-वेल बाबू जो, आप बहुत दिल्लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है, तो हम आप से माफी मांगता है !

फतहचंद—— ( डंडा तौल कर ) नहीं, कान पकड़ो !
साहव आसानी से इतनी ज़िल्लत न सह सके। लपक कर उठे और चाहा कि फनहचंद के हाय से लकड़ो छ्छोन लें; लेकिन फ़हचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने भी न पाये थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चनाया। साहृव तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गथी। खोपड़ी भन्ना गयी। एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले—हम तुमको बरखास्त कर देगा।

फतहचंद—इसकी मुभे परवा नहों; मगर आज में तुम से बिना कान पकड़ाये नहीं जाऊँग। कान पकड़ कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है !

यह कह कर फतहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया, तो शायद खोपड़ी खुल जाय । कान पर हाथ रब कर बोले-अव आप खुश हुआ ?
'फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे ?'
'कभी नहीं ।'
'अगर फिर कमी ऐसा किया, तो समझ्न लेना, में कहीं बहुत दूर नहीं हूँ ।'
'अब किसी को गालो न देगा।'
'अच्छी बात है। अब मैं जाता हू, अाज से मेरा इस्तोफा है। मैं कल इस्तीफा में यह् लिख कर भेजूँगा कि तुमने मुभे गालियाँ दों; इसलिए में नौकरी नहीं करना चाहता, समझ गये ?'

साहब-आप इस्तीफा क्यों देता है ? हम तो बरलास्त नहीं करता ।

फतहचंद—अब नुम जैसे पाजी आदमी को मातहृती नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इतमीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ । उन्हें ऐसी सुशी कभो नहीं प्रात हुई थी। यही उनके जोवन को पहलो जोत थी।

