# A HINDI TRANSLATION OF BESSIE HEAD'S: THE COLLECTOR OF TREASURES AND OTHER BOTSWANA VILLAGE TALES 

## Dissertation subwitted to Jawaharlal Nebru University in partial fulfilment of the requirements for the Award of the Degree of the MASTER OF PHILOSOPHY

## PRIYANKA MATHUR

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

## CERTIFICATE

This dissertation titled "A Hindi translation of Bessie Head : The collector of Treasures and other Botswana village Tales (1977)", submitted by Ms. Priyanka Mathur, Centre of Linguistics and English, School of Languages, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the award of the Degree of Master of Philosophy, is an original work and has not been subnitted so far, in part or full, for any other degree or diploma of any University. This may be placed before the examiners for evaluation for the award of Master of Philosophy.

Dr. H.S. GILL CHAIRPERSON


Dr. H.C. NARANG
CO-SUPERVISOR

This dissertation would have never been completed without the help provided in so many ways by allthe people that. 1 will mention and there are so many others who, though not mentioned have my gratefulness.

I thank Dr. R.S. Gupta and Dr. H.C. Narang, my dissertation supervisors whose guidance and encouragement knew no bounds. I will always be grateful towards them for providing all the necessary support. It has been a wonderful experience working under both of them.

Academically, I have been benefitted immensely from discussions with Dr. H.C. Narang and Dr. R.S. Gupta our centre office staffs Mrs. Rita and Mr.Rawat deserve special mention, for they were very kind and helpful whenever I required any help.

No work is complete without emotional support. And this was provided by my family - my mother, my brothers and my father, whose support and blessing were the main force behind all this. I am especially grateful to my friends who has been the real pillar of support throughout. I can never thank them enough.

## TABLE OF CNTENTS

$F^{\prime}-P$
I - WXI
Charoter I Introdection
1.1 Probleas of Literoy Thenclation
1.2 Problews fesed whin tremsleting Esesie Hend s : The Collector of Tressures end other Botewara Village Tales (1977) into Himsi
Chapter IIA Hindi Tramelation of The Collector of Treasures and1-201other Botsuant Village Tales.
Amenare : Tert of The Collector of Treasures and ..... 202-379 other Eotswana Village Tales.
SELECTED BIELICKRAFFY ..... 380

## Introduction

### 1.1 PROBLRYA OR EITERARY TAMBLATION

1. On Trenslation

Translation consists in repromeing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in temas of meaning and secondiy in tems of style (Mida \& Taber, 1974:12)

The above definition homs that a tramalator is concemed with converting a source lamade text into a target language tert, and doing so in a mamer that preserves not only what hae keen said but also how it has been said.
"The translator must atrive for equivalence rather than identity and it must aim primarily at "reproducing the measage" " (Nida a Taber, 1974 : 13)

By Literary translation we mean tranblation of either literary prose (drama, fiction, esabas ete.) or poetry - as contrasted with translation of comercial, techmical and scientifio writings.

Literary tranelation in India broady falls into three categories :

1. Translation of Indian literary work into foreign languages.
2. Translation of wors in foreign languages into Indian languages.
3. Transiation of literary works fron one Indian language into another.

One of the caminal prinoiples of ahieving good translation - a princinde whon is bing more and wore abmokledged by tranclation theoritioian all over the mond - is that the translator hould nomally tranelate frow another language into his mother tongue. This apulies even more to literary translation where onltaral and pohologioal factors play as important a role as linguistic factore. That is why translation of a literary word should momally be done into the wother tongue of the translator. An emoption to this may be made only in the dase of truy bilimgal translators.


#### Abstract

The wroblens of translation an be broadly divided into two categories - inguistio and cultural.

Tranclation fails - untranslatability ocours - when it is imposible to build furtionally relevant features of the situation into the contestual meaning of the 14 tent. Eroany swaking the cases mere this havens fall into two categores. Those where the diffionlty is linguistio, and those where it is cultural (watfom, $1969: 94$


Before we examine some of the major wroblem faced in the translation of literary test, it ghould be pointed out that some of them are not restricted to literary translation only, whereas others are specifically interary in character. More over, it aboud be kept in mind that some of the problems are linted to langage difference, while other difinchliee ariee from difference in ertra lingustic physion sethinge ame in sooid and outhral onatome.

In tranelation moblem orow men it is aet against the original tert and the extent of the aistance betreen the SL and the Th is compared mith reference to the meaning aspect of wome and phrases. he fimd some difficulties in establighing frow the the primiple of equivalence in all language. One language way not have the pequired word or its equivalent. For evemple, no word like "Cave or its equivalent emste in Himi languge or its voomulary. Eut this may be made good by another word in that language having the same amantio fumetion. So here the Endish ford "Cake" an be anleatiftated with the Hindi word "Mithai". There is also the possibility of a mon oomring in one language which has a different meaning in another language for e.g. "Onah mabo' in Eangla languge neans "I want to drink tea "Here the wow Mana in Eengali means to drink. whereas the gawe wond Thana in Himi Heans to eat" . or "foon". There are aeveral cazes where a thing may be unhom and theme way not be anoher wors for it which can be ued for that meaning. For erample, all languages do not have worde oorresponding to the word "Emamin". In such cases we have no other option but to borm foreign words. Frobably such wond may be made full of neaning if words or what Nida calls," Gassifiers" are added for elaboration. For erample, the word "Eramain" ban be entained by the exression a enct onllen Eramin".
 certain syntactic curtrumions mioh are called exocentric as aganet entonomric emetruotions. 7ida extends the distinction to Eewntio structurere as woll bhenever the meaning of a sentence is self-contained, it is called endocentric and when the meaning is not so self evident i.e. when it has fo be leamt with reference to the tradition and culture of the language from which translation is made, then the structure is called erocentric. FFoverbs and metaphors are examples of exocentric semantic structures.l For example, the Hindi proverb" Ghar Ka Ehedi Lanka Dhaye" which if translated in English will mean " the gerson who knowe all your eerets (ine and outs) an prove to be the most dangerous for you Now here, in this case a foreigner Who may understand every wom of it and every construction of this provers may yet find it impossible to understand the meaning of the whole structmo becanse of his lack of understanding of the larger oulturel ontext.

Like semantic stmotumes, grammatioal structures also differ from language to language. words in different languages have different syntagmatio and Faradionatic contexts.

A large mmber of languages. Iive Russian, as pointed out by Jakobson, have to specify the gender and also the aspects. For erampie, I talked to the professor is quite simple in English. Eut if the same sentence has to be tranclated into Ruesian, this very simple antence will oreate a lot of Giffiouthee becnue Fubeina difarmentistes between a
completed action and the non completed action Unless there is this additional information, the translation will be misleading. In Russian it will have to be made clear whether the professor was a man or a woman. For every such word in Russian will either be in the masculine gender or in the feminine gender. Therefore we bee that one language requires for its gramatioal statement more information than is ordinarily available in another language.

According to Hilaire Belloc, the central problem for the prose translator is the difficulty of determining translation units. It must be clear at the very begiming that the test, understood to be in a dialcetical relationship with other texts and located within a specific historical context, is the prime unit. Fut whereas the poet translator can more easily break the prime text dow into translatable units, egg. lines, verses, stanzas, the prose translator has a more difficult task. Although many works of prose are broken dom into chapters or sections, structuring of a moe text is by no means as linear as the chapter division might indicate. And even if the translator takes each sentence or a paragram as a minimum unit and translates it without relating it to the overall work, he rums the rigs of ending ur with a Th test as if the paraphrasable content of the passage has been translated at the cost of everything.

Again and agen manantors of the text tates Eain to oreate readable Th terts, avoidine the stilted effect that ean follow from anturing too olocely to BL sytantio structures, but fail to goncider the way in mhin imividual sentences form part of the total strueture. A Translator should consider the prose text as a structured mole while bearing in mind the etyintio and syntactioal erigenoies of the Th. A Translator has a moral reaponsibility to the original, but at the sane time the translator has the right to make ohances - onvy thoge which ame absolutely necessary in the TL text, in order to provide the TL meader with a text that confoms to TL stylistio and idionatio norms.

In interary atyle it does hot soum well, to repent the ame word very often, Therefore substitute worde are in great demand in a itherary text. Some substitute mords act as a substitute for many mords. For instance, thing, matter, object, this, he, eto nay be sustituted for a momer of words.

The oulturel moblew of literary tranalation or translation in general iz that man emeriences are segnented in different Hays by different conmmities and this difference is fomd reflepted in various languages. That is to say the segmentation is arbitrary or conventional acooring to the varying situations of life and nature in whoh different language swaters ame plamed. For instanes the kinship teme of languges swhem in Morth This mamot have a one to me reiationchiv with finchip temes, Fomm in English

Hind lamgage distingubes between a sister" $z$ son and $a$ brother s on but both these will be "nephews" in English.

Similarly, amother onthrai problem arizes in the tremblation of a literary tert fhen we deal with transiation of books, written in an earlier age, the diffioulty of creating the sithation of earlier times within the nodern sphere in whin we live, beomes all the more greater. In such cases the tramelator shonla poseese "doule awareness" of the past and the mresent both. For erample if a translator propobes to tramblate ohaner"s "The Canterbury Tales" into another languge then he shonid possess double awarenese of the past and the present where he has to be aware of not only the lingustic penliarties of the two langages belonging to two different ages but also of the cultural batgrome of the two periods.

Yet anoture onltaral problem which arises in literary tranciation is the trandation of proper names. Sone tines use of names oan even denote shifts in point of view.

The reazon for ohoobing to translate thie partionor African writer Eeasie hean"s whlection of short stories, "The collentor of Treasoces and other Boterains village tales
 a multilingeal ard waltiethate counton, sad at the same time its pople sleo have been victims of colonialism and imperishisu ondex the white rale till very recently. Through this tresshation of a sample of African literatare end that tro the wort of a south Africen poush witec - Eessie Headit is aimed to preant an integated prictare of the African woman to the Hindi $E$ endere. Arother reason for wadertading the trambation of a sampe of Beseie head s writing is that this wartionlar oollection of short stories. focaeses on the problems faced by the people of potsuan under ayertheid for the abolition of which Imbia and Fonians lave wade a coumon cause with the cest of the world.

Bescie heas was bom in an asylom for the insane, of a white wother aml black father whin denied rec a Netional identity in Gouth Ancice The choe to exile hereelf in reiehbouring Botsway and her writinge reflect the alienation of someone in exile.

There is a special bleakmes in Head smoral vision and world view, one that seems to have been stimulated by an intense sense of isolation that is not fomd in any other black wowan writer. Ghe brings to her fiction an intense moral ideaiza mioh ia effectively conterbalanod by her harchy realistic image of aeniam, raciam and economic
injustioe Heade raical emprienee as a Gouth African Coloured (to borrow the onaint Eontan Afrioan designation for a racially mined peramy has enoouraged a profound ailenation frow prevalling ethical traditions and from many existing social institutions. This rebelliousness goes hand in hand with a certain zepticizm about what she sees as the special diadvantages of wonen. This sopticism inspires a search, in her writinge, for homabe semal roles and Folitical values within a hammious social onder. A sense of moral idesilim remaine the nost Eowerfully effective and most diatinguining feature of her three novels -when Rain Cloude Gather (1903) Mara (1971) and A question of prower (1974) . The limitatione of a woman"e role and self image, and the histaricel disposesseion of the non whites are the very eosence of a ferrssive social melaise which fermeates

 Frwerty and entrenched social inequities are both the special ille of her word in Boatherm Efrica and the symotoms of a miveresimorel disgeder. Heades mort as a writer is elosely integreted with her fersonal life in Botswant.

According to Hans Zeil (Homen writers in Black Africa, 1981:160) The Collector of Treasures and other Botswana Village Tales (1977) is a varefully sendenced sollection of short etonies in mich Requie head has mfaghoned mythe, examimed the problems of chrietanity and traditional
religions batide being an exporation of the women in Bouth Africa.

The enemies of Afrioan tomen, Eartionlarly in Bonthern Africa during the 1 dh aw 19 th century, seened to be colonialiem and imperialism, whte racism, dass opression and semal opmesaion. The present onleotion of short stories very olosely prorays the exact nature of the opression suffered by blad women, partionlarly those of Gouth Africa. When writers of Afrioa are the other voices, the uneard whoes, rarely disouseed and seldom acconded space in the repetetive anthoiogies and the prediotably male oriented stadies in the field. It sems that colonialiam and the Nores of traditional African zoniety are the main reason for the near imisibility of the African fromen as heroine in their literature.

Bescie head is one of the mat ambitions and challenging Writers from the continemt of Arrios very fen African writere male or female are se eminit as Eessie Head in raising the isgue of women $z$ liberation. in the present collection of short stories - The collector of Treasures and other Eotswana Village Tales (1977)- South African foman emerges as a victin of the African male and of traditional custons and practices, with colonisation playing only a minor role if any. Here the writer depicts vividly the family lives, private fende, and phbic trombe makers of the commonty.

The African mow n of the rural areas is portrayed as little more than a elate, who goes about her tasks with silent acceptance. Given the inherent babmanmesa of her society, she has mo fast an mo future.

The question of power is not only an external political issue but it is also a moral and psychological crisis in each individual. The ablution to social problems therefore rests on the individual meal strength, as well as on institutional reforms. Essie Head is one of the most Prom mepecentatives of Blast Women writers whose social vision is foonsead on matters of innexiate and concrete African aignifioarow. At the same time through her writings, she raises question e about the neat for female self help and imper strength. Hat are frandut with implications for women evermore. Like the other writers, but wore explicitly than most, she spate oh behalf of and about Elate African women who have been doubly disadvantaged, having been exploited first as Enact Aryans and then as women.

### 1.2 FFRELAE FACED MHILS THABLATMG EEEGE HEAES :THE COLEECDE OR TNEASURSS AND OTHEE ETTBHENA VILLAGB TALES:-

It would not be ont of glace to reoall at this functure that the problems of trambating a literary tent can be divided into two broad categories

Linguistic
Cultural

Discusad below are some of the linguistio and oultural problems encomitered by the fresent scholar while translating Eessie Heade ollection of short stories, titled. The collector of treasures and other Botswana Village Tales (1977) into Hindi

Let ue atart with the lingustio problems.
Linguistio problems dan be further divided under two headings :
A. Lexical
E. Etruotural

A . Lerical
The word Gandal (F-21) oomre in the following structure in the El Tent: The village onld be rocked from end to end by gcandal.

Here the word acamai could have been translated as either अफ़वाह or कलंक winle both the words अफ़वाह and कंलंक refers to a necative elenent inwolving mblio dianasion and a हence of bloct on ontrage, the mon Fफ़बहैould refer to Gomethme cowetely baciese and mfomded The word कलंक
on the ather hand refers to an emagerated pubic reaction to something whin is factual and zerious. Now after going through the entire story and on the basis of the social life of the villaters as pormayed by the athor, the word कलंक appeared to be a more appropriate equivalent and hense the senteme was translated as : किरी भी क्लंक द्वारा गाँव को एक छोर से दूरार छोर तक मककमोरा जा राकता चा।

A Similar poblem aroge with the word "debut". The SL structure reade as wher It was in this house that Ma Hompati first made her debut as the great lady of the tom. ( $p-22$ ) The literal tranelation of the word debut into Hindi is प्रतेश करना or प्रारम्न करना
but instead the word has been translated as सिक्क जमाना which is an idiomatic empession in Hindi meaning to create one "s ampenacy" consider the changes Mma-hompati brought about the expession सिक्का जमाना ampeared to be more appropiate in captaring this aseet of Mma-Mompati"s personality than the nentrai प्रारम्भ करना or प्रवेश करना Hence the entence in Hindi reads: और इसी घर से यमामोभपाती ने शहर की सर्वप्रथम महच्वपूर्ण महिला के रूप में सिक्का ज्ञमाया।

Another word that created a problem about its Hindi equivalent was the word sleesy in the sentence : "The quiet gleep village of watalene was about thirty miles from a big railway atation in morhem Fotamam village." (P-31)

The Himble whirenent For the word "slegay " is सोता हुआ but eince the suthre is reterring here to the lagh reeidents of the viphege throger the woct slexas 80 it was trenshated as सुस्त inctend. The trensleted sentence reads as: शांत और सुस्त माकालेंग गॉव, उत्तरी बोतस्वाना के बड़ रेलवे स्टेशन से कर्राज तीस मील दूर था। He lived in a Erest wancon and drove zothond in a very rosh वहरं एंक वड़ा सी हवली में रहते पे और बहुत ही शानदार कार में घूमा करते थे The word "poh" is mbiete fremuntiy used not only in Indian Englich but algo in mary Imhan languages imto which it has been absimilated amd it is gemerally understood in the meanine of something grand so its translation posed no problem and itw was translated as शानदार in the above structurre.

Boh", we will mate it um in no tin ( $\mathrm{E}-36$ ) सबल बकवास है। हर चौड़ ही समच में इस घाते कर The word Eoch on the other han is mot a part of an average Indian a reperoime of English worde. Translating it into Hindi fas therefore mute a woblem. Eo the word had to be explained to the Hindi readere with the help of another frequently used empression- सब बकवास है। The ermeosion oluoked olumed : as it ocomred in a stmoture given belon fas difficult to translate into Hindi as there is no aum equivalent empession prevalent in Hindi language.

The nelghours wathing hin remained silent and moving on the floor, oluched olucked ambathetioally and Ehook their heade. Among themselves they said...... (F-36) पड़ोसियों ने जब उसे चुपचाप निर्जीव सा फर्श पर पड़ा देखा तो राहानुमूति पूर्टक आदे भरते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहाः ...

In fact here clucked clucked refers to the production of certain Bomd sequemees whion have no lerical meaning and which merely convey symathy full of disapwintment or disapproval. It has been tranelated as आहें भरते छुर which is dase of owertranelation.

Even the won Garling , wioh is well mom to the Hindi readere posed a monem while translating it into Hindi.

Derline ${ }^{2}$ she guahed ... (p-so)
'डार्लिंग, . वह भावुक होकर बोली . . . ।
First it was decided to tramslate it as प्रियbut then it somden a littie too pedantio amd awnam in the given contert, 30 it was decided to retain the BL wom into the $T 1$ text by fast. framaliterting it into Demari seript.

Sinilary an emmesaon He-idam, as given in the structure given below was fuet translitecated as दी - मेन in [evaseri script.

So they zread the nichame "Heman for Ha Makele ( $\mathrm{F}-\mathrm{BO}$ )
In this dase it was diffiont to find an appromiate hindi equivalent for the empesion. The framated sentence therefone read $s$ : इसलिए उन्होंने ममा-मबेले को ही.मेन के उपनाम से प्रचतित कर दिया था।

A tem ine "Fras hlout" is an Enclion empeasion which changes ita meaning aconding to the content of the text. It ocourped in the followine atruoture in the present text :

He wam"t the hind of manto fuse about the house. ...(p-70) Fues abut can be tranelated into बतंगड़ बनाना or नरवरे दिखाना but here neither of theze two terms appeared to be suitable to the Th contert so the word was transiated into Himi as दखल दना। वह ऐसा ०चन्ति नहीं था जो गृहस्थी की बातों में ज्यादा दरवल देता हो ....।

The had a bright vivacious friendy
manner. $\qquad$
The expresaion Ericht maner in the TL text if literally therslated is तेज स्वभाव would not have succided arrargriete in the coatert, so it was translated as रवुशमिजाज inte Hindi which comunicates more or lese the syme sense os in of the Hindi sentence read 8.5-: उसका वचवहार रवुशमिजाज, जिन्दादिल और दोस्ताना था।
.........then lived down the soandal in the way only Natural
Queens cari.............(P113)

An empression like hatural Gueen in the above struature, if trenslated literally will made no sense becabe no sonh expessioh exists in Hindi buguage the

expression situgther or pride s. substitute expression for it it there is sexy. That the term "petrel Wren" when translated into Hindi literally, cold read de सहज रानी However the word रानी alone could soutine in conveying the meaning. So the word 'Natur el ques' wis trexsieted as रनी in the $T L$ text.
The Hindi senteme read as.. :.. फिर इस बदनामी के साच ऐसे रही जैसे सिफ़ एक रानी ही रह सकती थी।

## E. Strutural

The structure of a sentence which includes grammatical features such as tense, asper, gender, word order etc can really woe a challenge to the translator sine these are specific to a language. A TL equivalent of an SL item does not have to be equivalent in terms of each of these features. Eat the translator should consider the "use" or commmiostive value of each of these features in both languages and determine their equivalence in terms of their usage.

Some of the structural problems whin were faced while translating the stories are disused below.

For instance, let us see the stmoture of this sentence :
But things had been set in motion". ( $\mathrm{F}-6$ ) परन्तु परिस्चिति ग्मीर हो चुकी ची।

Here, instead of trampling the stmoture word to word it was substituted with the meaning of the sentence. THe Hindi equivalent - literal of the expression "aet in motion". will be गतिर्शाल हो चुकी थी।

However, an empession like $\alpha$ conveys the SL text sense more effectively.

Similar an enmession like: The women received this with caution' (F' E力), mas translated as औरतों ने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया।
and not as औरतों ने इसे सावघiानी से लिया।

Another problem that generally confronts a translator is of retaining op splitting into more than one structure, lengthy, winding sentences win may be possible in SL but which may not he aomeptabie or appropriate in the Th. Let us consider an mangle from one of the stories.

They would look quietly and humorously behind the facade at the real person - cheat, liar, pomphe, moneaboding sham, and so on - and mod their heads in a certain way until destiny caught up with the decrepit one ( $\mathrm{p}-21$ )

वे चुपचाप मज़ाकिया तरीके से मुखबैटों के पीर्दि असर्ला व्थक को देखते थे - चोर, भूहा, आाडम्बर या ढोंग करने वाला इट्यादि - और जब तक नियति उस घटिया 0ंचत्रिक का अंडा नहीं फोड़ देता थी तब तक वे अपने सिरिं को विरोष तरीके से हिलाते रहते चे।
Here, the empescion involves a paranthetioal clause which is typically absent from the stmoture of hindi language. However, it has decided to retain the ane atrwotme instead of breaking it into two sentences, sine recent writings in

Hims have mom the impressed use of paranhetio clause -
of कurge, wmer the intuence of Euclimh with which it compete for commmbative apobe in a large mober of lingustio aitustions in India.
II. Gutural probiems. Bimoe all works of literature are rooted in a rartionlar onlture, a muber of empessions ranging from aingle lexioni items to full sentences in the SL earry signifiont ontaral information, transferring which to the Th is the primary duty of tranelator. This ampantly poses a much bigep problen than the problem of finding enuivelenta of ontural neutral teme mhioh we have already diembed in the previous aections.

Let us look at aome eamples of such oultural items from the stories of Easaie Head.

The problems of translatime expressions live Magopo bowls" - Then the procide and west pere dished ap in our Mogora bone mhah we had osed from old times (P 19) cain be solved either by retaining the oultmmal item of the SL text or by emplaning it in the foothotes. Here the relevance of the shove atoted expresaion is clear from the contert so theme is no need to provide any fook note for it - It is very mbly nlear from the gontert of the GL . Mogopo bowle seen to be traditionat bowla minh are used by the People of this prrionlar commmity to serve the marriage feast food on the oonsione of marriage ete.

 retain th as muh.

- किर दलिया और मीट को एक साथ हयार मोगोपो कटोरों में परोसा गया, जिनका इम बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ दे थे।
Gimilary, the equesaion godod and Gomoren has ben twice repeated in the story by the writer.
- They'll all be deotroyed one day line bodot and pomoch ( $\mathrm{F}-66$ )
ये सब लोग एक दिन सोडोम और गोमोराह की तरह नबट हो जायेंगे।
Here, by imokime the natee of Godom and Gomorah the writer is referrine to a very mell knom Biblical story. It was considemed aprompiate to traneliterate the two terms from the Th rather than looking for teme for concepta with similar comotations.

Translating typioal muthmal bomd words like "Ealoi" can be defined as the mobiens of crose onltural ommuncation in a liferary text.
"But the Enioi are troublimg people"......... (p-78) लेकिन बलोई सचमुच लोगों को परेशान कर रहा है...। Here, this parimuar terw refers to sooial beliefs of the Botamana aociety EAalos" here in the BL tert refers to some Gupematural force. Ence mo anch empresaions signifying similar cultural contert is available in Hindi, so it was very diffoult to translate it into Hindi. The writer has also not movided any envianation for it so one had either to guess the mening of the word and then provide a word With bimikr outrand aigifionobe metain the word as such in the thencleten th tert an $]$ et the weaning energe
from it.
Names of food items are yet another area of problem for a translator of literary testa. For instame Dimiry and Same in the following senterce..
...No one had been awove all night preparing diphiri-or the treditional wedring brestiot of pounded meat and somp. ...... ( $p-122$ )

Here Diphiri and samy in the present contert are nanes of two diches of food. Howerer one cond not get the meaning or substitute wome in Hindi to empain these to the $T L$ readers. All one cond gather from the oontent of the BL fas that Diphim is Gaus are the names of two traditional dishes prepared by the people of Eotswana on oonasions like a marriage ceremony. Bo these were transiterated into Hindi as such.
...कोई भी डिफिर् चा कुटे हुए मांस और साम्प का - पार्परिक विवाहोरसव का नाश्ता तेयार करते हुए रात भर The नही जगा था।
The therw beantirn unatine in the sentence: At this the beatiful muating of the women rose and swelled over the air.........(F 121). किया जो उठकर हवा में ऐसे फैल गया

Begutiful hluating tranclated as
did not oreate any trouble whle translating as the concept of making luating sound during the hagpy event like marriage is very man similar to Imdian onstoms also. And the readmade wond was very moh available in hindi language so 1 mamelated it as मनगोहक शब्नाद।

The term fury is a wormed snow from English.
"Gie descended on her daughter in law like a "Fury". (F-29) वह अपनी बहू पर चण्डी की तरह टूट पड़ी।

Fury winch means extreme anger is also personified through a spirit. Bo it was replaced with the term

Which has similar eorio-caltural information encoded in the Indian Context.

Kinship terns is yet another area of culture - bound terms whin needs very careful handing by translators. Here is an intersting sample from one of the stories:

Reloke would find her so and asks : "what are you doing, mother ? ( $\mathrm{p}-19$ )

- कर्भी ऊगर रलोके उसे ऐसे प्रार्थना करते हुए पाता तो, - उससे पूछता - 'तुम क्या कर रही हो, मदर ?

The tern "other" is used by Raloke to address his wife. The work mother ie often used in various. African cultures as an address term for fives as well. If a translator who is not acquainted with this aspect of African outre, translates it as hin in Hindi, it mill be a case of gross mistranslation. That is why the word has merely been transliterated. The knowledge of both SL culture and TL culture is therefore very necessary for the translator. Similarly, Boy is a term weed by the wite men to address the black penname, who are considered by then to be inferior :

Eoy ! will you carry this ! Eoy! will you fetch this! बवाच, क्या तुभ थे दो दोगे! ब्वाच क्या तुम ये ले जाओगे।

The translation of this wom "Eoy" as लड़के in Hindi althoudi literally correot, may therefore fail to capture the bias of racizim diaplayed through the use of this term. Hence the word Eoy was retained as ब्वाय by merely transliterating it into lemagri script.

There are a fen other empesions like Tsaa ( $F-116$ ) 100-100 -100 (P-in) and yot wat yot (P-75) which though heving no dictionsy menniag exprees various kinds of woods gand feelinge.

Taat she said, oliching her tongue in emanstion. (F-116) ' ओफ ओ!' रोजोसेनचे ने घकान से उपर्ना जीभ पटंपटॉते हुए कहा।
taak for instame empesees irritation while hapoiness is expreseed by loo! loo!.

Then the wowen oried in joy! loot loo! 100!. ( F-116) यह सुनते ही औरतें खुर्शा से चिलला पड़ी :लू. लूनू।' and Yo: Yo: Yo: empreses a senze of fear.

Feople chatohed at heads and began ruming in all directions crying 'yo: yol yo:" (F'75) - लोग घबराहट में उपना सिर चामे अलग-अलग दिशाओं में यो! यो! यो! चिल्लोत हुए दोड़ने लगे।

Incidentally, the latter two are structurally reduplicatives, a device which is also used ertensively in Hindi. Here Teas has been translated with the help of a popular
 be an adequate equivalent of Teas. Eut the empeaion 100 !

100: 100 and wo l yo l yo! have been retained in the Th text as one could not find an adequate equivalent expressions in Hind for them

Finally, let as examine some phrases and idiomatic expressions which as we hon are culturally the most bound terms.

- No one quite believed it, because that whole morning she had sat Bolt upright in bed ( $\mathrm{F}-11$ )
किसी ने विश्वास ही नहीं किया कौंकि सारी सुबह वह बिस्तर में एकदम सर्तक बंही रही थी।

In the case of sui empescions-phrazes and idioms - a translator has to choose from the whole range of similar expressions available to him in the Th, which may appear to be quite different from the emersions in SL. In the above example, for instance, an expression like "Bolt upright" meaning literally as straight has been translated as सर्तक in Hindi.

Sometimes the equivalent in the Th may appear to be a literal translation of the expression in SL and yet may be most appropriate.

For instance let is look at the following example :
It was the first tine love had cone her way and it made the blood found fiercely through her whole body till she could feel its very throbbing at the tine of her finger ( $\mathrm{F}-15$ ).

यह पहला उवसर था जब गललेघेबेगे की जिंदगी में द्रेम
डोसी कोई चीज उायी थी और इसने उसकी रगां में रून के प्रवाह को इतना तेज कर दिया था कि वह उराकी हड़कन ऊँगली के पोरों पर भी सुन सकती र्था।

This is a oase of eract oultural embratont. He mephement of Tipe of her finger by ऊँगली के पोरों पर is a case of one aum eraot equivalent.
sometimes a literal translation may make an interesting and original contribution to the oultaral repertoime of a language.

For instance, let we look at the following example.
Both mother and son lived a basy life and people imagined
they were "tro reas in a mod" ( $\mathrm{F}-27$ )
मों बेटा दोनों ०चस्त जीवन जीते रहे, उोर लोगों को लगता था कि जे़ वे एक ही मटर के दो दानें हों।

Here compring the similarity or protinity of two perzon with एकही मरद के दो दने हों is a novel empesion for Hindi but apeare to bu mofreaningly appropriate.

These then are some samples of varions kinds of problenslevioal, ayntactio as well as oultamal whioh were confronted and regolved by the brezent acholar while tranzlating Bessie Head's The collector of Treasures and other Botswana village tales into Hindi. The attempt in each case has been to approsimate, as far as possible, the sense of the expression in the GL without deviating much from the form as well.

## Tिषष सूपी

## 6

1. गहरी नदी ..... 1
2. रवर्व बए बंद द्वार ..... 11
3. मुखोटा ..... 22
4. सन्त लेखब की कहानी ..... 33
5. खाईफ ..... 68
6. जएदूँटोगा ..... 8B
7. बलि ..... 105
8. कारेटला ..... 111
9. पाईईडमेन ..... 124
10. TिवTE ..... 137
11. मोसादी - ररा ..... 145
12. उढ़ाने ..... 155
13. 个19ार ..... 191

## गहरी नदी

बहुत पहले, जब यह ज़ुमीन सिर्फ़ जानवरों के ही आने-जाने का रास्ता आर फ़ुटपाथ था, तब लोग एक साध, एक गहरी नदी की तरह रहते थे । इस पांत, भनीर्ववाद नदी में चीफू को छोड़कर सभी १बना १कसी चेहरे के रहते थे । इसका मतलब यह था १क अगर उनके चीफ़ का नाम मोनेमापी था तो ये सारे लोग मोनेमापी के आदर्मी ही कहलाते थे । दश्रिण दिशा की ओर अपनी यात्रा के दौरान "तलोते" ज़नजाति के लोग अपनी उत्पतता और मूल भाषा बबल्फुल भूल गये थे. - उनका बार-बार दूसरी ज़नजा१तयों के साथ विलय हुआ था. और अपने इीतहास की यादगार के तौर पर उनके पास सिर्फ़० "तलोते" नाम ही बचा था । इस गहरी नदी में किसी Pववाद के पहले सारे लोग मोनेमापी के लोग थे, जिनदी राजधानी मृ्य अफ़्रीका में कहीं Pस्थत थी ।

उन्हें याद था १क मोनेमापी ने इस ज़नजाति पर बहुत सालों तक भासन किया था, क्यो个क उसको मृत्यू के समय उसके सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे । इस गहरी नदी के ीवसी भी तरफ उग्रवादी ज़नजातितयाँ या कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता था इसीीलए सब लोग इकट्ठे एक साथ एक बहुत बड़े समूह में रहते थे । उनकी खेती की जमीन अन्सर उनके रहने के स्थान के पास ही होती थी । यह सब इस ज़नजातित के द्वारा अपनी स्रक्षा के लिए १क्या जाता था और उनकी रोजमर्रा की १िंदगी उन्हें अपना कोई व्याक्तगत चेहरा प्रदान नहीं करतीं थी क्योंकि वे बेती, बच्चों का लालन-पालन एवं त्यौहारों के मनाने का काम अापनी ज़मीन के कानून के 个हसाब से ही करते थे ।

हालोंक लोगो को अपनी ोेती के लिए ज़मीन दी गई थी, परन्तु चीकू की आछा के १बना उन्हें उसे जोतने का आधकार नहीं था । जब लोग अपने

वेत को जोतने अपने घर से वनक्तते थे, तो चीफ़ जोताई श़ारु करने की मुनादी १पटवाता था । १फर जब फ़सल काटने का वक्त आता और चीफ देखता १क प्रसल पक कर तैयार हो गयी है तो वह सारे लोगो को इकृ्ठा करके कहता :
' कटाई करो, और घर वापस अभओ ।'
जब लोग अपनी फ़सल घर लाते थे, तो चीकू सबको पैदावार की बधाई भेजता था। उसके ज्ञाद पाहर की सारी औरतरों अपनी-अपनी प्रहल को टोकीरयों में लाद कर चीफ़ के घर ले जाती र्थी । कुछ अनाज़ तो नज़राने के तौर पर स्वीकार करे लिया जाता था और बाकी लँँटा १िदा जाता था ताकिक औरते इसे अपने घर में पानीं में भिगो सं । धोड़े ९दनों बाद चीकु अपने विश्शेष दुत को भेजकर यह घो पणा करवाता था $\uparrow$ क अब उस विशेषप अनाज़ को कूटना है ।

यह विqशेष दूत पूरे पाहर का चक्कर लगाता था और हर जगह जहा भी छोटी-मोटी पहाड़ी होती थी या टीलT होता था उसपर चढ़कर चिल्लाता था :
"सुनो, अब अनाज़ की कृटाई करनी है !"
तब सबलोग अपने अंकुरित अनाज़ को ९नकाल कर कूटते थे, थोड़े १िदों बाद यह

"अन्ब अनाज़ को खमीर लगाना है ।"
थोड़े ९दन गुज़रने के बाद वह $\uparrow$ फमर आवाज़ लगाता धा :
"अब अनाज़ को पकाना है !"
अब पूरे घहहर भर में बीयर को उबाला जाता था और जब झसे छान लिया जाता था तो रिदेष द्धात जीतम बार आवाण़ तगाता था :
"बीयर को लाया जाये।"

धन्यवाद समारोह के दिन संरी ओरतें एक लम्बी कतार में एक दूसेर के पीटे चीफ़ के घर तक पहुँचती थीं। चीफ़ के घर पर एक बड़ा सा बर्तन रखा रहता था, ताकि ये औरते आँकर अपनी बीयर इसामे उड्टेत से । इसके बाद सब लोग इस धन्य़वाद समारोह में इकट्ठा होकर फ़्रल कटाई के इस मोंके को मनाते थे । इस तरह सारे लोग, एक चेहरे की तरह, अपने चीफ़ के अाधीन रहते थे । उन्होंने अपने इस संगडित और बराबरी के स्वस्प को स्वीकार कर लिया था, परन्तु पिवाद के दिनों में जब संघर्ष, फूट और लालच की हवा इस गहरी नदी के अपर से बह चली तो लोग जाग गये और सबसे अपना-अपना व्यक्तिगत चेहरा १दवाया ।

अपनी ज़िंदगी के दौरान मोनेमापी ने तीन पालदयाँ की थी । इन भादियों से उसवें चार लड़के हुए थे : सेमेमबेले बड़ी पत्नी से, नटेमT और मोसेम्मी दूसरी पत्नी से और कागागोडी तीसरी पत्नी से । एक पाँचवा लड़का भी था, मकोंबी एक नन्हा बालक, जो चीफु की मृत्यू के समय तक अापनी माँ का दूध पीता था । यह माँ मोनेमादी की तीसरी बीबी रंकवाना थी । इस पाँचवे बच्चे मको डी के कारण ही सारा झ़गगड़ा श़ुरु हुआT था । इसमें कुछ गुपचुप बाते भी थीं । मोनेमापी ने इस तीसरी पत्नी रुष्वाना से बुहापे में भादी की थी । रंकवाना जवान और सूंदर धी और मोनेमापी का बहा बेटा सेमेमबेले उससे प्यार कर बे० परन्तु यह बात 个बल्कुल गुप्त थी। मोनेमाणी की मृत्यु के बाद निरमानुसार सेमेमबेले को बइा बेटा होने के नाते इस ज़नजातित का चीफ़ बना दिया गया। परन्तु वह तुरंत एक बहुत बड़ी गल्ती कर बैठा । उसने रंकवाना को अपनी पत्नी बनाने का ऐलान कर १दया और इस गोपनीय तथ्य का पदाफाफा कर दिया कि मको बी उसका ही बेटा है, न १क उसके १पता का ।

इस ब्रात को स्ननकर लोग आTक्र्यप्रक्त रह गये थे, क्योकि इस नदी के समतल जीवन पर यह परेशानी की पहली लहर थी । अगर जाप और बेटा एक

ही समय में उस झ़ोपड़ी में जाते थे तो हो सकता है $\uparrow$ कि इस बूदे चीफ़ की मृत्यू सामान्य टंग से न हुई हो । उन्होने सलाहकारों से पूछताछ की १जनको सारी गुप्त बातें पता थीं ।
"मोनेमापी की मृत्यू चलते- फफरते हुई है, यह उन्होने आपवासन देते हुए कहा ।"

यह मामला तो यहीं सुलझ् गया, परनु दूसरी चुनौती सेमेमबेले के दोनो छोटे भाईयों नटेमा और मोसेम्मी की तरफ से आई थी । उनका कहना था कि अगर सेमेमबेले यह दावा कर रहा था किं मकोत्री उसका अपना बेटा है, तो इसका मतलब यह था कि यह बच्चा उनकी ज्येष्ठता में बाधा पहुँचायेगा। और यह उनके बदाश्शत के बाहर की बात थी 1 सेमेमबेले पर उसके भाईयों और सलाहकारों का यह जोर था 9 व वह रंकवाना और उस बच्चे का पशरत्याग कर दे तो सबतुछ ठीक हो जायेगा। एक चीक़ को विसी चीज़ की क्मी नहीं होती है और उसकी पत्नी बनने योग्य और भी बह्त सारी लड़ीकयाँ थी । फफर सेमेमबेले ने दूसरी बड़ी मूर्बता भी कर हाली । जिस दुनिया में औरतों की कोई कद्र नहीं थी वहाँ सेमेमबेले ने १बलक़ सच-सच कह डाला :
"हमारे औरैर रंकवाना के बीच का प्यार बहुत गहरा है ।"
इस तथ्य को सलाहकारों ने बडी उदासीनता से स्वीकार किया ।
"अगर हम तुम्हारी जगह होते", उन्होंने कहा, "तो पत्नी के १िए कहीं और देखते ।" एक राजा को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए । यह मामला लोगों में कलह का कारण बन जारेगा ।"

सलाहकारों ने देखा कि सेमेमबेले ने उनकी इस सलाह को सूनकर बबल्कुल चुप्पी साध ली। तब उन्हॉने सेमेमबेले को यह सोचकर छोइ दिया $\uparrow$ क धोड़े दिनों में 个क्वार करके सेमेमबेले खुद ही उनके नतीज़े से 个मलते-ज़्तते नतीजे पर पहूँचेगा ।

इस दौरान लोग चुपचाप दो शिशिवरों में बैंट गये । एक १पातिर के लोगों का कहना था : "उागर वह रंकवाना को प्यार करता था, तो रंकवाना को उसके पास रहने देना चािहए था । हम सब रंकवाना को जानते हैं, वह बहुत अच्छी है और चीफ़ की पत्नी बनने योग्य है ।"

दूसरे श़ििवर के लोगों का कहना था : "वह जरूर पागल है । एक व्याक्त जो औरत से प्रभाववत हो जाये वह कोई राजा नहीं है । यह तो उन जसत ही है, जो किसी बच्चे से सलाह लेता हो । यह कहानी सचमुच बुरी है ।"

सेमेमबेले की गद्दी को पहले कोई सीधा खतरा नहीं था । परन्तु उसके इस औरत के प्रतित प्यार और बच्चे को लेकर सनसनीबेज़ १िवाद ने इसे कुछ प़्यादा ही देर तक खींच १िया 1 बहुत सारी बुराइया उतावले फुफ़ककारते सफ़ों की तरह अपना सिर उठाने लगीं, जब्बीक इधर सेमेमबेले अपने आप से तर्क-१वर्तक करता था या अपनी प्रेयसी रंकवाना से प्यार-भरी बातों में लगा रहता था ।
"मुड़े पता नहीं है, मे क्या कर सकता हूँ", समेमबेले अपनी सिस्थत की माँग और प्रेमसंबंध के उस तनाव के द्बंध के बीच सँसा हूआ बोला, जो गुप्त रुप से कई महीनों से चल रहा था । ऐसा लगता था मानों इस संबंध की गुप्तता ही उसकी आम-स्वीकृतित के तिए ज्यादा पोर मचा रही थी। एक क्षण को सेमेमबेले का मन इस औरत और बच्चे का परित्याग करने को करता था, परन्तु जब भी वह रंकवाना को देखता तो इसका ठीक उल्टा सोचने लगता । वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाता था ।

अपने $\uparrow$ लिए वह जो चाहता था वह शायद कुछ ज्यादा ही लगतT था एक स्बृंदर औरत का साध, ीजसे प्रकृतित ने शातीनता, दयाभाव और ममता जैसे और भी देर सारे उपहार १दये थे । जेसे ही सेमेमबेले ने रंकवाना को सलाहकारों की बात स्नुनाई, वह अपना सिर द्यूकाकर रोने लगी ।
＂अगर उनका यही कहना है，१प्रय＂，उसने निराश होकर कहा，＂तब तो मुझे अपने और बच्चे के लिए कोई आगा नज़र नहीं आती। इससे तो अच्छा होता अगर हम दोनों मर ही जाते ।＂
＂तुम्हारे लिए शायद कोई दूसरा पति ढ़́ढा जायेगा＂，उसने रंकवाना को समझाया ।
＂सेमेमबेले तुम्हें मेरे प्यार पर प्राक है＂，रंकवाना ने पूछा ।＂अागर मेंने तुम्हें बो दिया तो में अपनी जान दे दूँगी अर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो में आत्महत्या कर लूँगी।＂

उसके यह प्रबद सेमेमबेले के लिए इसीलए मायने रखते थे क्योंकि वह भी कुछ इसी तरह की मनोट्यद्धा में फैँसा हुआ था । यह एक ऐसT दर्द बनता जा रहा था जो उसकी गीतीविध और १वपारों को संजा－शून्य कर रही थी। ऐसी बातॉ से उसका दिमाग इस कदर भर गया था 个क वह 个दन रात इसके अलावT और कुछ सोच ही नहीं सकता था । यह एक बीमारी की तरह थी，एक लकवा था जो किसी और रोग की तरह हुपाया नहीं जा सकता था，और सेमेमबेले हर जगह इसे अपने साथ ढोता रहता था ।
＂हमारा फिल इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कह रहा है＂，सलाहकारों ने आपस में कहा उनका कहना था १िंव वह नामर्द था，कि वह पासक बनने लायक नहीं था，कि 个स्ष्धित उसके हाथ से निकाती जा रही थी। जिन्हें अभी भी उससे सहानुर्भूति थी，उन्होंने उसके पास जाकर उससे कहा ：
＂एकं औरत के चलते तुम अपने आपको इतना परेशान क्यों कर रहे हो， समेमबेले ？एक चीफ़ को अर्नागनत पत्नयाँ मिल सकती हैं，परन्तु तुम्हे यह औरत और यह बच्चा नहीं 个मल सक्ता है।＂

परन्तु उसने १वर्चलत मन से सिर्फ इतना ही जवाइ १द्या : "मुडो पता नहीं है, में क्या कर सकता हूँ ।"

परन्तु परीस्थीत गम्भीर हो चुकी थी । इस घटना से सारे लोग उत्तेजित थे । अगर एक व्यक्ति अपने १िमाग से काम नहीं ले सकता था, तो दूसरे लोग उसके लिए यह काम कर सकते थे ।

सबकुछ चुपचाप व्यवर्स्थत कर लिया गया और एक सुनीग़्यत दिन रंकवाना और उसके बच्चे को ज़बर्द्सस्ती उसके पिता के घर केज १दया गया । जबसे यह पिवाद घुरू हुआ था, रंकवाना के १पता को सलाहकारों के द्वारा दिन-रात सताया जा रहा था, ताईक इससे प्रभा१ित होकर यह झागइा ही खत्म हो जाये । रंकवाना के पहुँचने तक उसके पिता की स्थिति अधे पागल की सी हो गई थी, जो गुस्से में ख़ुद-ब-खुद बइ़ड़ाते रहताथा। सलाहकारो का इरादा रंकवाना की तुरंत भादी कर देने का था, ताओक मामला यहीं निपट जाये । अभी तक रंकवाना की सेमेमबेले से १वरधवत् पा़दी नहीं हुई थी ।
"तुमने मुझे बहुत बड़ी मुभूकल में डाल दिया है, मेरी बच्ची", उसके पिता ने उसके व्यीथत चेहरे से परे देखते हूए कहT । "औरतर अपने मन को कभी नहीं जान सकती है और एक बार यह सारा झंझटट-झमेला खत्म हो जाये और र तुम्हारे देर सारे बच्चे हो जा दे तब तुम आTकचर्य करोगी १क यह सारा बतंगड़ व्यर्ध था ।"
"दूसरी औरतों को अपने १िदमाग का पता नहीं होगा ..." उसने बोलना श़ुए फकया, परन्तु उसके १पता ने बीच में ही हाथ उठा कर उसे चुप करा दिया, और उसके लिए चुने गये पीत की तरफ इंगत किया । आसपास के सारे चेहरों में से किस्सी पर भी सहानुभूतित या सहायता का चिन्ह नहीं था, इसालए वह चुपचाप आपने नये धर की ओर चल पड़ी ।

सीबह ज़मीन के मामलों को निपटा कर जब सेमेमबेले वापस अपने अहाते में आया तो नटेमा और, मोसेम्मी को वहाँ पाया। "तुम भुझसे १मिलने क्यों आये हो ?" उसने कुष समींकित होते हुए पूछा । "तुम पहले तो मुझसे भिलने कभी नहीं अपये। सेसा लगता है वि हम भाई ना होवर कट्टर दुश्मन हों।"
"तुमने पूरे आहहर को एक भरैरत की दीवानगी में गिला़ कर रख दिया हे", उन्होने व्यंग करो हुए उत्तर १दया । अब वह यही नहीं है इसीलए तुम्हें अब यह कहने की जस्रत नही पड़ेगी कि "मूडे पताT नहीं है, में क्या कर सकता हूँ।" परन्तु हम १फर भी तुमते यह विनती करते है १क सारे लोगों के सामने मकोषी का पररत्याग करो, ताकि हमारी स्स्थीत साफ हो जाये । तुम्हे यह कहना होगा : "मकोबी मेरे भाई नटेमा और मोलेम्मी का छोटा भाई है, न †क सेमेमेले का बेटा है, जो भाससन कर रहा है ।"

सेमेमबेले ने कुछ देर तक उनको टकटकी लंगाकर देखा । परन्तु अपने भाईयों को देखकर उसको घुणा नहीं बील्क शाांतित महसूस हो रही थी। उसके भाई उसे इस जनजाति को छोढ़ने के १लिए मज़बृर कर रहे थे ।
"लोगों से कहो सब एक जगह इकट्े हो", उसने कहा। "परन्तु में उससे क्या कहूँगT यह मेरा अपना मामला है ।"

दूसरे े १ेन सुबह शहर भर के लोगों ने एक ऐसा आтश्चर्युनक नज़ारा देबा जिसने उनके 个दल को रहला दिया । उन्होने अपने भासक को धीरे से और अवेले भाहर से जाते हूए देबा । उन्होने उसे रंकवानT के १िता के घर के पास थोड़ी देर के १िलए स्वे हुए पाया । उसके बाद उन्होंने रंकवाना के १पता और समेमबेले को रंकवाना के नये पीत के घर की ओर जाते देवा जहाँ उसे चुपचाप भेज दिया गया था । फिर उन्होंने रंकवाना और सेमेमबेले को इकृटे पाहर से जाते हुए देषा, समेमबेले उच्चे मको बी को अपनी बाँहों में पकडे़े हुए था । उन्होंने पाया कि उनका

भासक शादों से च्टादा कर्म पर विश्वास करता है और अब समय आ गया है १क वह अपने इस पासक को अपना पूरा समर्थन दें। परन्तु लोग अभी भी दो १़विरों में बैंटे हूए थे । एक पूरा समुदाय ऐसT थी था १जसे शासक का यह चेहरा पसंद नहीं आया था । उनके तिलए यह पुछ जस्रत से ज्यादा और धक्का पहुँचने वाला था, इस सबसे वे कर्पलित हो उठे थे । हकीकत में यह कोई कोमल, संवेदनशील या रोमानी द़्वनियाँ नहीं थी, जिसमें सेमेमबेले के समर्थक घे, बहस तेज और गहरी होती जा रही थी । उनका कहना था :
"नटेमा और मोसेम्मी ही इस सारी मुसीबत की जड़ में हैं । आणखर पे किस चीज़ के पीछे पडे है जो उन्होंने हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है । हमें उनपर विश्वास नहीं है । लेकिन शिक्वास क्यों नहीं करें ? उनके पास अभी तक तो हमसे कुछ भी माँगने का वक्त ही नहीं था । पायदा हमें कुु देर और रक्कना चाीहए जब तक कि वे सचमुप ही कुषु ब्निरा नहीं कर जैठते, अभी तो वे सिर्फ़ सेमेमेले के व्यवहार से कोषिध है । लोकन नहीं, हमें उनपर ीविवास नहीं है, हम उन्हें पसंद नहीं करते है । वह सेमेमबेले ही है जिसे हम प्यार करते है, हाला९क उसने आपने-आपको एक कमज़ोर वर्याकत सा१डत किका है ... ।"

उस सूबह सेमेमबेले ने अपने असंयत अर रोमानी हाव-धाव से अपने कैंम्पं कं जोगों को तो पूरी तरह से जीत लिया परन्तु बदले में सबढुछ खो दिया, मोनेमापी राज्य का शातन भी ।
 के लिए कुछ ज्यादा नहीं क्या या । सकातद एक-एक करके बड़े हुए भौर सेमेमबेले के व्यवहार की नेंदा की । इस तरह दोनों भाई नटेमा आर मोसम्मी की उस दिन जीत हुई । किर भी दोनों भाईयो ने एक आवाज़ में एक साथ काम करते हुए बे़े होकर पूःक कि क्या उनके बड़े भाई को अपने लोग广े के साध रिदा लेने से पहले कुु कहना है ।
＂मकोडी मेरा बच्चा है＂，सेमेमबेले ने कहा ।
＂तलोते＂ोोगो ने उत्तर दिया，इस घइड का अर्थ उस समय उस जनणारित की भा वाज़सार धा－＂ठीक है，तूम जा सकते हो ।＂

मोनेमापी राज्य के लोग होने के गते पहधान के तौर पर अब उनके पात सिर्ष्ष＂तलोते＂नाम ही बचा था । उसी १दन，सेमेमबेले और उसके लोगो ने अपना सारा सामान मवेशगयों की पी० पर लादा औौर धीरे－धीरे दीविण दिशा
 कहा जाता है १क वे अपनी दोव्वण याःा के दौरान ही बहुत सTरी दूसरी－दूसरी जनजातियों जसे बफालेंग，बाका और बातसवापोंग के साय रहे ओंर अंत में बामगववातो की जमीन पर जाकर उस गये । आजि की तारीख तक बामंगवातो के मुछ्य गाँव में एक अलग बोतालाओते वारे है，जही बोग अपने आ丁को－तलोते के लोग＂बताते हें। वहा के मूे बोण आने उद्वगम स्थान के बारे में गड़बड और विरोधात्मक विवरण देते रहते हैं，परन्तु वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जन्म－स्थान को एकं औरत के चलंते खो १िया धा । वे अपना सिर 个हला कर कहते हैं १क और रतो ने हमेशा इस दुनियाँ में बहित सारी परेपारिनयाँ बड़ी की हैं । उनका कहना है िक उनई चीटू के बच्चे का नाम＂तलोते＂रख़ा गरा था，ताकि वह मोनेमापी राज्य से उनके देशा－निकाले का स्मारक－चिह्न बन जाये ।

फूटनोट ：
यह कहसनी पूरी तरह से बोतालगओते ज़नजाति के इौतहास का काल्परिक स्पान्तर है । ज़नजारत के बुज़र्गो द्वारां मुशे क़ ले रहातिक तथ्य दिये गये थे परन्तु वे पिश्वसनीय नहीं थे क्योंक उनकी स्मरण－पाक्त कमजोर हो चुकी थी । इसीलिए मेंने अपनी कल्पना की मदद से इसकी पुन：रचना की है．। फ़्सल कटने पर धन्यदवाद－समारोह के उन सजीव अनुच्छेदों के लिए，१िसका विवरण इस कहानी में १दया गया है，में तंदन 个मीयानरी सोसाईड़ीज़ के स्कृल की पाठय－पुस्तक＂लिलवंगस्टोन तस्वाना रीडरस＂，पडीसो ॥I की भी आभारी Eू 1

## स्वर्ग का बंद द्धार

बज़ंदगी－भर गलेधेबेंगे को यह पूर्ण विश्वास था कि उसे स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समार्पत कर देना चाहिए । यर्याप एक के बाद एक विपतित उसे इस पथ से ीवचणलत करने के ीलिए घटती रही । पति रलोगे की मृत्यू के उपरान्त अपनी 个़िंदगी के औतम पाँच वर्षो में ही वह अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समरर्पत कर पायी थी । उसकी मृत्यु के बाद गेलेधेबेगे का ईझवर के लिए दबा हुआ सTरा प्Tर एक साध उमझ पड़ा और वह १दन－रात सिर्फ ईशवर की ही बातें किया करती थी－ऐसा उसके पोते पोतियों ने गम्भीरतापूर्पक पूरी आ स्था के साथ दाह－संस्कार के िलए आये हुए लोगों से कहा था।उसीी १िंदाई की घड़ियों में वहा पर उपास्थत सभी लोगो को पूर्ण Pवज्ञास या 个क पे एक महत्वपूर्ण और पीवत्र घटना के साधी बन रहे थे 1 बाद में वे कई दिनों तक इसकी चर्चा करते रहे ।

गेबैपेगे जन मरी तो नब्चे साल से अ्पर की थी और अधिकांश बुजुर्गो की तरह वह किसी भी भयंकर रोग से ग्रस्त नहीं थी । वस्तित：मरने से सिर्फ़ दो $\uparrow$ दन पहोे ही उसने अपने पोते－पोतियों से बुणार और पाँव में एक तरह की लंगड़ाहट के अहसास की शिकायत की थी। उसके बाद वह बबस्तर पर ही पड़ी रही । वह एक आांत और रिचारपूर्ण मुद्रा में आT गईई थी । दूसरे दिन प्रात：क丁ल उसने अचानक यह आगुह किया कि सारे रिपतेदारों को ब्रुला लिया जाये ।
＂मेरा समय आ गया है＂उतने अत्यंत गरिरमपूर्ण तर्रांके से कहा ।
कीसी ने किश्वास ही नहीं किया क्योंक सारी स्तबब वह बबस्तर में एकंदम सतर्क बैठी रही थी और सारे इक्टठे हुए लोगों से ईश्वर के बारे में बानें

करती रही थी - १िंग्रो वृ सम्पूर्ण हृद्य से प्यार करती थी। उसके बाद, ठीक दोपहर में, उसने एक बार १फर घो पणा ती Tक उसका यंतितम समय वास्तव में आ गया है और वह पांतितपूर्वक से लेख़ गईई भानं तसे इं छोटी सी क्ञपकी लेनी हो। उसके ओतम पब्द्ध थे :
"म़े़े अबं विश्राम करना चाहिए क्योगक में ईशवर में विश्वास करती Eूँ ${ }^{*}$

Pफर झ्रोपड़ी एकं भौावद चुण्नी से भर गई ओर्र उसने मानो सभी को

 कंजी नहीं देगी थी। वे तथी हिले जब बूदे मोडइसे ने अव्यंत व्यावहारिकता-
 वह करपट किये अपने दा़हने हाध को अपने सिर के ऊपर मोड़े लेटी हुई थी । उसने बताया कि गेलेथेबेगे को पीठ के बल अपने दोनो हाध छाती पर क्रॉस करके लेटनT चTTहए था, यह कहते हुए उस बूदे़ व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान-सी छेल गई मानो. उसके अनुतार गेलेधेबेगे ही यह ग़तती कर सकती थी । जब वह अपनी मृत्यू की घड़ी और सबकुछ जानती थी तो फिर अंतम समय पर ताबूत के लिए सोने की सही मृद्रा बनाना ही क्यों भृल गई ? बाद मू उस शाम जब वह अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर अग के पास रात के बाने के गिलए बैठा था तब १फर एक बार उसके चेहरे पर सुस्कूराहट बेल गई थी। "मेरा मन कहता है कि गेलेथेबेगे आTज स्वृबह अपने पापों के 个िलए क्ष्वा प्रार्थना कर रही थी", उसने धीरे से कहा । उसके 个लिए रलोके से १िववाह करना ज़ल्र पाप रहT होगT क्योकिक वह मृत्यूपर्यन्त एक नाभ्तिक ही रहТ ... ।"

अवरज-भरी हैंती के एक झोंके ने मोतिडसे के पीरवार पर सूबह से छाये शुोक के गंभीर वातावरण को खत्म कर दिदया और यह समझ़ते ही १िक उनके दादा

उनको एक कहानी स्नानाने वाले है, सब लोग उत्सूकतापूर्वक अपने दादा की ओर मुड़ गये ।
"जैसा १क तुम सब जानते हो", बूढे ने समझते-बूदतेते हुए कहा, "रलोके मेरा भाई था । परन्तु तूम में से उपीस्थत चहाँ कोई भी गेलेधेबेगे की जीवन-कहानी नहीं जानता है । लेकन में जानाता हूँ...।" जब आग की ड़िलामलाती लपटो से उनके चेहरे प्रकाभमTन हो गये तब उसने यह कहानी सुनाई : मे रलोके की तरह एक नास्तकाकभी नहीं था, पर उस्षा लिक्त करते ही मेरा क्रेजा सूँह को आता है । वह प्राय: कहा करता था $\uparrow$ क हम कहीले वाले अगर अपनी परम्परा और कानून को भूल गये तो खडी मूशिक्ल में पड़ जारेगे। आण उसकी बातें सही मालूम पडती हैं । भाज १िस प्रकार की चोरी आरैर व्यीभवार हो रहा है, सेवस्वाना कानून के तहत ऐसा गामुमीकन था ।
"उनकी जवानी के १दनों मे", बूदे व्याक्त मोगडसे ने बताया "गाँसपल को अंगीकार करना हर काले व्यक्ति के १लिए एक फ़्भीन-सा बन गया था। कुछ लोगों के लिएए यह इस बात का घोतक बन गया था कि वे सः्य हैं या नहीं । गेलेयेबेगे जेसे कुछ लोगों के लिए तो यह जान से भी ज़्यादा प्यारा था। कोई भी जिसकी आवे हों यह देख सकता था †क गेलेथेबेगे जन्म से ही भली थी । किसी भी प्रधा के अन्तर्गत चाहे वह तेउस्वाना हो या ईसाई धर्म, वह नेक ही रहती । यद उसकी स्वाभाविक अच्छाई ही थी जिसने उससे गॉसपल का उत्स्तिकतापूर्वक अनुसरण करवाया था । .

उसके पेहरे पर एक बोया-बोया अमूर्त-सा भाव था जैसे वह ईझवर से अंतम रहस्य बाँटना चाहती थी जो सबकुछ समझ़ सकता था । इसीलिए वह हमेशा चर्ष जाती रहती थी और पूर्सत की घड़ी में भी वह अपने घर पर बाईबल में सिर गड़ाये देखी जा सकती थी । इस तरह उसकी भांत और श्रदा-भरी ींज़ंद्री गु़़रती चली जाती अगर अचनकक रतोके के अहाते में यह बवंदर न उठ đड़ा हुआ होता ।

रलोके की पा दी को करीब एक साल हो चुका था $\uparrow$ क प्रसव के दौरान उसकी जवान पत्नी का देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु उस वक्त हुई जब उस साल की फ़सल की कटाई हो रही थी। रलोके ने स्वयं को बोसवागादी यानि मृतक के १लिए पोक, के अन्तर्गत प्रीतबन्धत कर 个लया था । एक साल बाद, १फर प्सल कटाई के समय परम्परा की माँग के अनुसार उसने श्राद्ध समारोह में भी भाग लिलया तांक एक बार फिफ से वह सामान्य आदमी की ९़िंदगी जी सके । यह उस अप्रत्यार्शित दुखद घटना और लागू प्रतितनन्ध का ही असर था Рक रलोके ने गेलेधेबेगे की ज़िंदगी की ओर ध्यान दिया । उसके अहाते से गेलेथेबेगे का अहाता सिर्फ तीन फल्रांग की दूरी पर था। इसके पहले उसने पायद ही कभी उसके आस्तत्व की तरफ ध्यान १दया हो, क्योंक गेलेधेबेगे का जीवन बहुत ही भांत और सुत्यवीस्थत था । परन्तु मातम के १दनों में गेलेथेबेगे का पांत और गम्भीर आवाज़ में यह कहनT कि ऐसे दुष में "भगवान की मर्ज़ी होती है", रलोके को बहुत भांतित प्रदान करता था । जितनी जल्दी हो सकता था उसने उससे प्रणयनिवेदन करना :़्सरु कर 广दया । वह जवान था और द़बारा प्रादी करने को अधीर था, क्योंक परे हुए व्यीक को तो कोई वापत ला नहीं सकता था । इसीलए श्राद्ध के कुछ १दन बाद ही उसने गेलेथेबेगे को अपनी मंशा स्पष्ट स्प से ज़ाधहर कर दी। "चतो हम दोनों एक साध हो जाते हैं", उसने कहT, "में तुम्हारे सारे तार-तरीकों से ढुण हूँ ।"

गेलेथेबेगे एक ही साथ अर्चाम्भत, प्रसन्न और द्वविधाग़स्त हो गई थी । वह दिचक रही थी क्यों९क सब अच्छी तरह जानते थे कि रलोके एक नास्तक था । एक बार भी उसने $\uparrow$ गरजाधर में अपना कदम नहीं रखा था । इतीलिए उसने उसकी तरफ क्षमा-माँगते हुए देखा और उँपने मन की सर्वप्रमुंड बात को व्यक्त कर दिया ।
"रलोके" उसने अनिचचययूर्वर्क कहा, "मेने ईश्वर को सदैव स्वयं के समक्ष रबा है ।" इस कथन से उसका आभप्राय यह था कि शायद स्वयं उसकी तरह

रबोके भी ईसाई जीवन अपनाना चाहता हो। लोकिन रतोके ने बबना कुछ कहे उसकी तरफ अऩीच नज़रों से देगा । यह मामला उनके बीच एक भयानक तलवार की तरह उडा हो रहा था लोकिन रलोके ने गेलेथेतेगे को अपनी पत्नी बनाने का निनश्चय कर लिला धा औरैर वह इस बात पर दृढ था । वह उसके अहाते में रोज़ आता रहा ।
"हलो गलफफ्रेन्ड", पह बड़े मनमोहक ढंग से उसका अभिभवादन करता था वह हमेशा काली टोपी पहनता धा १जसे वह बड़े बाँफे तरीके से अपने सिर पर रखे रहता था । उसकी चाल और तौर-तरीका भी बड़ा जिन्दा़िदल था । वह इतना उत्तेजक इन्सान था कि गेलेधेबेगे की भांत 个िंदुगी में उसने एक हलचल-सी मवा दी थी । यह पहला अवसर था जब गेलेबेबेगे की \ज़ंदगी में प्रेम जेँसी कोई चीज़ आयी थी और इसने उसकी रगों में बून के प्रवाह को इतना तेज़ कर दिया था $P$ क वह उसकी धढ़कन đँगतो के पोरों पर भी सून सकती थी। उसका ध्यान भगवान से थोड़ा हट कर इस नये जादू की ओर बंट रहा था जो रिंदगी उसे भेट कर रही थी । १जस दिन वह उसकी पत्नी बनने को राजी हुई, उस दिन इन दोनों के बीच की तलवार एक डरी हुई वस्तू की भाँतित काँप गयी। रलोके ने बहुत ही गांत भाव अर्र दृदतापूर्वर्क कहा "मेंे अपनी पहली पत्नी को प़राने रीति रिवाज़ों के अस़सार अपनाया था और में दूसरी पत्ती को भी पुराने रीति-रिरांज़ के अनुसार ही अपनाने जा रहा हू ।"

वह गेलेधेबेगे के चेहरे पर पिरोध का भाव देउ सकतT था क्योंकिक वह चर्च मे क्वापचयरन रिवाज़ के अनुसार भादी करना चाहती थी। हालीकि उसके पास भी अपने विवरोध के कारण थे । "भावान सही हो सकता है" रलोके ने बतलाया «"पर गइबड़ी तो उन लोगों के साध थी जिन्होंने गाँसपल के शब्द को इस ज़म्मीन पर लागू किया है । उसका प्यार काले लोगों को गुलाम बना रहा था और यह वह बर्दाशत नहीं कर सकता था । इसीतिए वह बिना १िसी आस्था

के था । वह लोगों पर $\uparrow$ बल्कुल भी १वश्वास नहीं करता था, क्यों $\uparrow क ~ व े ~ छ ल ~$ से भरे हुए थे । वे ऐसे तोग थे जो किसी काले व्याक्त को देखते ही हवा में अपनी उँगती लहराते दूर देखते हुए उतावलेपन से कहते : बवाँच क्या तुम ये दो दोगे। बतुूयंय, क्या तुम ये ले जाओगे। उन्होंने इस ज़मीन पर नटो-नये कानून लागू किये थे, वे लोगों को प्यार पाने के १िलग स्ता देते थे जबकि इसके पहले की परम्परागत ९ज़ंदगी के दौरान लोगो को प्यार के लिए कभी रोना नहीं पड़ता था । लोग हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे । इसीलए वह सारी विदेजी़ी चीज़ों का बहिष्कार करता था ।

ऐसा व्याक्त १जसे अपने दिमाग का पता हो उसके साध उच औं स़क्या मंर सकती थी ? वह या तो उससे प्यार करती या १िफर पागल हो जाती । उस १दन के बाद गेलेधेबेगे को पता था कि उसे क्या करना है । वह एक अच्छी पत्नी की तरह रलोके की सारी आइंओं का पालन करती थी । परन्तु उसकी १पछली १ज़ंदगी १कसी नोग की तरह थी, उसके कदम चर्च की ओर जाने के इतने आदी-से हो गये थे कि वे उसे खुद-बखुद ही $\uparrow$ मशानरी के घर के पास ले गये, जो पास ही चर्च की छाया में बना हुआT था ।

कमप्रनी एक छोटा अनगम-सT दिबने वंला व्यक्ति था, जो चश्मा लगाता था । वह पिछते कुछ दिनों से यहाँ १िभानरी बन कर रह रहT था और अपने दूसरे सहयोगियों की तरह वह भी, काले लोगो को १बल्कुल पसंद नहीं करता था। वह अपने लोगो से हमेगा शिकायत करता धा शक ये लोग बहुत बड़े भभखारी थे भरर शायद मूर्ष भी थे । इसलिए जब उसने दरवाज़ा खोला और गेलेधेबेगे को वहां खड़े पाया तो उसने भौंहैं तानकर पूछा : "अच्छा, अब तुम्हें क्या चाीहए ? "
"सर, मेरी ज़ादी होने वालो है", आभवादन के बाद उसने १वनम्रतापूर्वक कहा ।

मिश्नरी सस्क़राया ：＂अंदर आओ बच्ची । चलो हम पादी के इन्तंज़ाम के बारे में बात करते हैं＂，उसने प्रीतिकर दंग से कहा । वह उसकी ओर Tिष्ट औरेर व्यवसाटिक दिलतस्पी से घूर रहा था । गेलेधेबेगे उसके लिए बबल्फुल भस्तत्वहीन भी आरै उसकी अस्पष्ट－सी काले धब्बंों जैसी भक्तमंडर्ली का एक fहस्सा थी । वह इतना ध्यान तो सिर्फ़ चीफू या उनकी बराबरी के लोगों को ही देता धा न कि ऐस्से दीन－हीन भांत जनसमूह को，जिसके पास १ज़ंदगी 市 सफुर में चुप्पाप गुजर जाने की अनोखी क्षमता थी । उसके अगले पाइदों ने उसे तुरंत फ़ोवस में ला $ै$＇दया । जिस त्य्यांक्त से में शादी करने जा रहीं हूँ सर，वह किपिचयन रुवाज़ के अनुसार शादी नहीं करना चाहता है। वह सिर्फ़ सेत्स्वाना विधि के अनुसार जादी करना चाहता है＂उसने धीरे से कहा ।

उसे＂हीधन रिवाज़＂की ओधी कहानियों का पहले से ही पता था इसलिए 个मशनरी के चेहरे पर घुणा का भाव रेंग गया－इस परम्परागत पा़ी
 उठता है 18 वह अपने गले के चारों तरफ बैल $े$ बदबतार आTन्र－धैले को पहनते थे ।＂इसकी हम आTक़T नहीं दे सकते ।＂उसने तीखे स्वर में कहT । उससे कहो वह आकर किषिचयन धर्म के अन्सेसर भादी करे ।

गेलेथेबेगे थरधराने लगो उसने भयभीत होकर भमश्नरी की तरफ देषा । रलोके इसके 个िल कभी राज़ी नहीं होगा । वह मिशनंरी के पास भादी का आपीरवर्धद लेने की नीयत से अपी धी ताकि इन दोनों परम्पराओं में，जो एक दूसरे की इतनी कट्टर विवरोधी थीं，कुछ समझौता－सT हो जाये । वह इसीलए काँप उठी क्योंकि १कसी 千िवाद या १िरोध में पड़ना उसके १ज़ंदगी के प्रति सूत्ट से बाहर था । मिशनरी उसकी धरधराहट और भय को देबकर थोछ़ा नरम हुआ，परन्तु उसके अगले पाबद विधवंसकारी थे ।


गेलेधेडे काँपते हूए पैरों पर लड़खड़ाते हूए वापस घर लौट आयी । इसके पहले उसके 个दमाग़ में इस घृधित धर्म से प्रश्न पूछने का साहस कभी नही हुभT था， जो बोगो को यह कह कर हराता था कि अगर वह＂हीथन＂या पापी है तो उनके भाग्य में नरक की आग का जलना ही है । सिर्फ़ रलोके ही अपने छआने वालेछ दुर्भाग्य से बेखबर 个दिखता था । जब गेलेथेबेगे ने रलोके को 个मशनरी की सारी बातें बतायीं तो वह मुस्कुरा उठT ।
＂गई्लफ़्रिन्ड＂उसने लापरवाही से कहा，＂तुम्हे जो पसंद हो तुम चुन लो，सेत्वस्वाना रिवाज़ या 个कृप्चय्यन ररवाज़ । मैंने अपनी 个ज़ंदगी सेतस्वाना रिवाज़ के अनुसार जीने का फ़स्सल कर लिया है ।＂

अपनी पूरी १़ैंदगी में गेलेथेबेगे की ईमानदारी पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा था । वह अपनी पूरी ज्ञात स्पणट करना चाहती थी ।
＂तुम क्या चाहते हो，रलोके＂उसने द्वढतापूर्त्वक कहा，＂क्या तुम चाहते हो कि में अपने चर्च की ९ि़िदगी के मुकाबले में तुम्हे चुन लूँ। मेरे हृदय में तुम्हारे गिए अरीम प्यार है इसॉलए मैं तुम्हे चुनती हू । परन्तु मुझे इसके बा रे में पादरी को बता देना चTहिए，क्योंक उनकी आका है कि में चर्च में ही शादी करैँ।＂

गेलेधेबेगे भी भमशनरी के खे रवैये से आтपर्थर्यकित थी । परन्तु जिस अनर्ध का उसे अन्दाज़ नहीं था वह यह था $1 क$ उसे अचानक चर्च से बीहष्तृत कर १िदया गया था । उगर वह सेवृस्वाना रिवाज़ के अनुसार १ववाह करती तो वह आगे से गाँव के १िगरजाघर में कद्म नहीं रब सकती थी । यह उसकी समझ़
 साथ ही सभ्यता की निशानी भी। यह उसकी सोच से बाहर धा १ेक एक अनपद भौर अइानी आदमी रिभभनरी सभ्यता के लिए इतनी भधा घृषा रिदा सकता था । १म्भनरी का सारा गुस्सा और धुणा रलोेक की jोर था，और सिर्फ़ एक ही तरीका था，जिसके दारारा वह रलोओे को दोण्हत कर सकता था अनेर वह था

गेलेधेबेगे को चर्च से बाषषकृत करके। अगर इस दण्ट से विसी को चोट पहृँचती थी तो वह थी गेलेधेबेगे। चर्च की आडम्बरहीन धर्मीवाधधयाँ，ज़नसभा，धर्मोपदेसा，ईझवर की प्रार्थना में अTत्मीय संचारण इत्या $९$ द ये सब गेलेथेबेगे के हृद्य को बहुत अधिंक पुल्लाकत करते थे । परन्तु रलोके भी उस पुरातन पीवकता की धारा का प्रतितनिधि था जिसके सTथ यहां के लोग गोरे लोगों के इस ज़मीन पर कदम रखने से बहुत पहले से रहते आये थे । और इस पूराने रिवाज़ में १नष्ठा जगाने के लिए सिर्फ़ धोडा सा विरोध प्रकट करने की जस्रत थी ।

बूढ़ा व्यांक्त मोडिसे，कहानी कहते हुए यहाँ पर धोड़ी देर के लिए एसक परन्तु उसके यूवा सुनने वाले，साँस रोके चुपचाप उत्टृकतापूर्वक कहानी के Рिब्कर्ष का इन्तजार कर रहे थे ।
＂आण＂उसने कहानी जारी करते हूए कहा＂यह किसी बहस का विषय नहीं है ऋयोंकि य़वा लोग किकी भी तरह धर्म की परवाह नही करते है । परन्तु उन 个दनों गेलेधेबेगे का चर्च से बीहष्कृत होना वाद－१ववांद का एक बड़ा विषय था । इससे गाँव के वार्ई के लोग सोच में पड़ गये थे । लोगों में बहुत रोष फेल गया था क्योंक गेलथेबेगे और रलोषें दोनों ही की समाज में बहुत इज़्ज़त थी। लोग तब जानना चाहते थे वि रलोके के १लि जो एक नास्तिक था स्पर्ग का दरवाजा केंोे बंद हो सकता था ？बहुत सारे लोगों ने जिनमें वे सारे सम्बन्धी भी भाTमत थे १जन्होंने १ववाह－समारोह किया था १मलकर यह तय 个क्या ९क अगर स्पर्ण के द्वार रलोके और गेलेधेबेगे के ़िलए बंद थे तो उनके Pलए भी उंद हो राकते थे । इसलिए उसके बाद उन सब लोगों ने चर्च जाना बंद कर 个दया था । और उन दोनों के fिववाह के दिन，हमने सबकुछ अपने रीति－ रिवाण़ के अनुसार ही १क्वया । सबको पता है कि गाय विस हद तक लोगो की ९ज़ंदगी और ररवाज़ का १हल्सा है । हम गाय से अपना कपड़ा लेते थे और अपना खाना लेते थे और वह हमारी समृद्व की भी 个नशानी थी। इसलिए गाय
 को दो भागों मे काटा, एक भाग गेलेदेबेे के गले के चारों ओरेर रख़ा गया और दूसरा भाग रलोके की गर्दन के चारों ओरे सेसT उन्होंने यह सूधित करने के लिए किया १क उन दोनॉ को रिवाहित जीवन में एक साथ तुभाकिस्मती और धन किले । फिर दीलया और मीट को एक साथ हमारे मोगोपो कटोरों में परोसा गया, जिनका हम बहहत सालॉं से इस्तेमाल करते अा रहे थे । उस दिन उछलन-कूद और १कलकारिरयाँ भरना कुछ ज़्यादा ही हूभा धा क्योंकि रलोके ने पूराने रीतिररवाज़ों को इज़्ज़त दी थी ... ।"

एक कोमल-सी मुस्क्राराइटं एक बार १फर उस बूदे व्योक्त के चेहरे पर खेल गयी ।

गेलेधेबेगे १िस प्रथा में पली-बढ़ी धी उसे कभी छोड़ नहीं पायी । अपनी पूरी १िवाहित १िंदगी के दौरान, वह एक कोना ढूंढ कर प्रार्थना १कया करती थी । कभी उगर रलोके उसे ऐसे प्रार्थना करते हुए पाता तो, उससे पूछ्ता - "तुम क्या कर रही हो, मदर ?" और वह उत्तर देती "में ईववर से प्रार्थना कर रही हूँ।" रलोवे सिर्फ मुस्कुरा भर देता । उसे तो ईसाई ईश्वर की प्रार्थना करना भी नहीं आता था ।"

बूढे व्यकित्त ने आगे की ओर स्ञूककर, अधजलो लबझ़ी के एक टिकहे़े से
 कि लोग अमसर १क्सी अच्छी कहानी को सुनने के बाद भरा करते थे । आग की ओरे धूरते हुए उन्होंने पाया कि आज से चालीस-पचास स्तात पहले जेसा कि उनके बुणूर्गो ने किया धा वह भी वेते ही मन ही मन इस विषय पर तर्क-कृतर्का कर रहे थे । क्या स्वर्ण नास्तक रलोके के लिलिए सचमुप बंद था? या रिफ क्या क्रीशचयन प्रथा, सेत्वस्वाना प्रथा के प्रतित इतनी असहिष्णु थी १क वह सेवस्वाना प्रथा की

पीवझता के बारे में स्तुन भी नही सकती थी $?$ क्या सेतुस्वाना प्रथा के लिए भी स्वर्ग में जगह नहीं थी ? १िमर आकचर्यच्यक्त हैसी के एक झ्लोंके ने उन्हें १फर से झाकड़ोर १िदया 1 पिछ्ल पाँच सालों से, ईझवर के बारे में अपनी विद्वता के लिए गेलेधेबेगे गाँव के वार्ड में अच्छी तरह जानी जाती थी । पा यद उसका सीधा-सTदा हृदय इस बात से आतंगिकत था 个क स्वर्ग का दरवाज़ा रलोके के ीलिए सचयुप बंद था औं र वह उसको बोलने का प्रयास करती रही थी ।
$7 H-\sqrt{72} 26$


D15S
$0,11196,3, N 37: g$
$N 4$

## मुणीटा

मुबौटों से बोग कभी ठगे नहीं गये । वे चूपचाप मज़ा़कया तरीके से मुबौटॉ के पीेे असती व्योकत को देखते थे - चोर, झ्ञूणТ, आडम्बर का ढ़ोग करने वाला इत्या दि - और जबतक नियीत उस घोट्या व्यक्ति का भंड़ नहीं फोड देती थी तब तक वे अपदे सिरों को विशेष तरीके से हिलाते रहते थे । १िसी भी कलंक द्वारा गाँव को एक छोर से दूसरे छोर तक झकबड़ोरा जा सकता था । ऐसा लगता था मानो समाज बुद ही अपने कुछ अभागे नागीरकों के इस भारी सार्वजननक अपमान का प्रबन्ध करता हो और उस समय सबकी काल्पीनक, विधर्मी या भ्षष्टाचारी प्रवृतित का पूरी तरह से भण्डाफोड हो जाता था । मानव र्वभाप की इतनी गहरी जानकारी होते हुए भी, पूरा गाँव उस १दन भौधक्का रह गया १िस दिन उन्होने अपने संर्रक्षक संत ममा-मोमपाती को गँवT दिया । उसके पास एक सुस्पष्ट दिखावे का छब्बीत साल का एक लम्बा अस्सा था ।

ओह, यह एक बहुत लम्बी कहानी थी । यह कहानी इतनी लम्बी, आडम्बरहीन आर पावन थी कि यह उनके ग्रामीण-जीपन के चप्पे-चप्पे पर लिलडी गई थी । और ममा-मोमपाती अपने सन्तपन के ढोग की खुद ही इतनी आदी
 तो भी उतने उनमे से कुछ ट्वाक्े बपा लिए और उसके बाद भी वह कभी रिसी के दाह-संस्वार में अगवा बनती या अस्पताल में बिसी बीमार के लिए प्रार्थना करती पायी जाती थी ।

ममा-मोमपाती और उसका पीत ररा-मोमपाती गाँव के 个वीशष्ट वर्गो में आते थे । उनकी शादी के समय ररा-मोमपाती जनजाति मामलों में एक

प्रभावभाली ओहदे पर था । यह ओहददा इतना प्रभावशाली था कि वह एक बड़े सफेदी किये हुए, औपंनवेशिाक तरीके के, बहुत से बडे-बड़े कमरों वाले घर में रहता धा । एक बड़ा-सT बरामदा जो चारों तरफ मच्छरदानी से भिरा हुआ था, पूरे घर को घेरे हुए था । इसी घर में ज़्नजातित के बड़े-ब़ुज़ुर्ग एकान्त में परम गुप्त मसतों पर मर्भावरा करने आते थे और इसी घर से ममा-मोमपाती ने पाहर की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण मीहला के रूप में सिक्का जमाया था ।

उनका इकलौता बेटा मोमपाती शादी के एक साल बाद इन्हीं पीरीस्थीतयों में पैदा हुआा था - वह बामंगवातो जनजातित मे पैदा हुआ था जोतक जैसा सभी जानते हैं अपने अनेपक्षत बम-१वस्फोटों और झगडों के लम्बे इीतहास के लिए विख्यात या कुख्यात थी । बाप ने बड़े प्यार से बच्चे के जन्म का स्वागत किया और नाम रबा मोमपाती - मेरे सफर का नन्हा हमराही । घर के तीनों सदस्य अपने-अपने तरीके से प्रभावभाली ेे, परन्तु तोगों ने मोमपाती के १पता और माता के नामों को सहज ही भ्भुला दिया था - वे अब सिर्फ़ मोमपाती के पितT और मातT के रुप में ही जाने जाते थे । बच्चा मोमपाती अपने नाम की भीवष्यदाणी पूरी नहीं कर सका । वास्तव में उसने अपने पपता के साथ मां习 सोलह साल तक यात्रा की, फिर वह अपनी माँ के साथ अन्य दस साल तक रहT और जब अन्तत: वह एक स्वतन्त्र व्योक्त के रूप में उभरा तो वह एक नर्मीदल, जोरदार आवाणु में बोलने वाला और हर तरह के मामलो में जेसे भादी, नैतिककार्य, भाश्ञी-कल्याण, धाईर्मक या गरीबों के चँ्टर समर्थक के स्प में लोकाप्रय हुआT I

मोमपाती ने अपने जीवन की ज़्ञार्खात उसी बड़े सफेदी किये हुए औपगनवेंशाक घर रो की थी। जब भी कोई ब्ञंझट-झ्ञपाटा होता था तो घटनास्थल पर बहुत सारे बोग इकट्ठा हो जाते थे । ऐसे में जुनजातित के बहेे-बुणुर्ण, लोगों को इस बारे में किंये गये अपने गुप्त विचार-१वमर्श्य नहीं जानने देना चTहते थे, लेकि यह बात ग"ववासियो को द्रीविा अंरर तनाव की धोर व्या में डाल देता था ।

कुछ तोग अधेरे में रेंग कर उस पर के चौड़े बरामदे के पास पहूँचने की कोशिभाश करते थे आर विड़की से कान लगाकर इन गुप्त बातों को स्वृनने की कोशशग करते ये । परन्तु जल्दी ही एक छोटा चोकीदार अपने नाटे-गठीले और गोल-गोल पैरों पर गम्भीर भाव लिए हुए गझ्त लगाता हुआा उभरता और बरामदे के चारों ओर बार-बार धूमते हुए इयूटी करता तांक इन १िप कर स्नने वालो को दूर रखा जा सके । मोमपाती को देख ये रिुप कर सूनने वाले लोग हैसते हुए निराभा से आणना पसर हिलाते हिए पीछे हट जाते थे ।
"कोई फायदा नहीं", वह अन्य लोगों को जाकर बताते, "छोटा प़लिसवाला इ्यूटी पर है ।"

और इस तरह उस बडे घर मे. १ज़ंदगी चलती रही । जनजातियों में झुगे़े और धमाके होते रहे । १फिर ये झ्सगड़े और धमाके अप्रासंशिगक हो गये । पहर की महत्वपूर्ण महहला, ममा-मोमवाती, हर जगह देवी जाती धी । उसके पात ऐसी पैनी और सतर्फ आँच थीं जो बहुत कुछ जानते हुए भी क़ुछ नहीं बताती थीं । वह किसी अग्रेज-महितिए की तरह, क़लीनॉ के परिडफृत Pिाष्टाचार और व्यावसTियक मुस्कान के साथ, जो सचमुच किसी चीज़ या व्याक्त की परवाह नहीं करते थे, अपने पर पर चाय अधवा दोपहर के भोकन पर लोगों की आवभगत करती थी । अपने पर के बंद दरवाज़ों के पीजे चल रहे सारे ड़गड़ों आणार अवैध सौदों का प्रतिकरण करके ममा-मोमपाती ने बड़े परिर्म से एक "पीवन नारी" की अपनी एक दूसरी छीव गढ़ रंी धी । ममT-मोमपाती के दारा दफ़नाये $\uparrow$ बना कोई भी गाँववास़ी मर नहीं सकता था, वृह आमीर-गरीब दोनों के दाह-संस्कार में उपसस्थत होती थी । ममT-मोमपाती की प्रार्धना स्वीकारे $ि \begin{gathered}\text { बना कोई भी ब्रीमार नहीं }\end{gathered}$ पड़ सकता धा । सप्ताह में दो १दन उसने अस्पताल जाने के लिए अलग रख छोड़े थे अर दोपहर में मरीजों से $ि म ल न े ~ क े ~ स म य ~ प र ~ व ह ~ ह ा ध ~ म े ं ~ ब ा ई ब ल ~ ल े क र ~ अ स ् प त ा ल ~$ के वाई़ के चक्कर लगगया करती थी। वह प्रत्येक मरीज के १ब्रस्तर के पाल रुपती

और बड़े अऩरोध से पूखती, "अध्डा रेटी तुन्हें क्या तकलीफ है ?" "और मेरे बेटे तुम्हें कया तकलीक है ?"

इसे सूनकर कृतइ रोग्गे सपमुप अपने दुबऐो का लस्बा रोना रोने लगते थे । पादारयों की तरह उसके पास हर पीज के लिए एक व्यावसायिक मुस्कान ओर व्यावसायक़ १िंता प्रकट करने का तरीका था । परन्तु इन सबसे अपर था उसका धाराप्रवाह अर सहजता से प्रार्थना करने का ढंग ।
"ओह" वह दु:ख से कातर होकर कहती, "में तुम्हारे लिए प्रार्थना करैंगी", और अपना सिर गहन पिंतन में हुबोकर वह ईपवर या ईसा से द्रीनया की तकलीफ़ों के गलए दुञा करती । कहना न होगा एक इन मुद्राओओ की बड़ी प्रश्रहार की जाती थी ।

个फर एक १िन बबना १िसी पूर्व सूचना के ररा-मोमपाती ने इस सारे संसार को एक धमाके के साथ धराभायी कर ९द्या। उसने एक दूतरी औरतत कर ली तथा नौकरी और घर व प्रतिष्ठा से बाहर निपल गया । यह उन कंलकों में से एक धी जो गाँव को एक छोर ते दूपतरे छोर तक झुकझझ刀़र देती थी उतिर धोड़े १िदन तक ररा-मोमपाती अपने कृष्टत्य पर धर्मिन्दा ह्रूआ इधर से उधर धूमता रहा ।
 जो साकन्ताक कहती थी : "अरे ररा-मोमपाती, गुमने ममТ-मोमपती जैसी भली आरेरत को केसे छोड दिया ? अपनी पूर्णता में वह अदितीय है । उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है ।"

कोध के इस ज्वार में ममा-मोमपाती तलाक के ीलए अदालत में चली गई । पूरे गाँव को उसका अदालती बयान उाद हो गया था क्योंक बाद में उसने उसे बह्नत बार दुहराया था । यह ईश्रर, चर्य, बीमारों, गरीबों, कष्ट और एक सम्मांनत मीहला की प्रीतष्ठा तथा पीवच विवाह संस्वारों के आआशीर्वाद

इत्याओद के प्रति था । अदालत इस भद्र मीहला से बह्दत प्रशावित थी, जिसके सरथ बहुत ज़्यादती हुई थी । उन्होंने ररा-मोगपाती को जोंक धनी था यह आदेश़ किया कि मुआवते में वह उसे पर्याप्त मवेशी देकर उसकी बज़ंदगी भर के लिलए यदोचित व्यवस्था कर दे । गाँव में ररा-मोमपाती का जीना दूभर हो गया था । लोग उसे देखते ही कोसते और उसकी नयी प्रेशिका को तो अपना मुँह १दखाने तक की Cहम्मत नहीं होती थी । बुजुर्गो द्वारा उसे यह सलाह भी दी गई कि चूँंकि उस जैसT घटटया आदमी ज़नजाति के सभी मामलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था इसीलए वह कोई और नौकरी तताप़ ले 1 कुछ १छछपुट तरीकों के अलावा, ररा-मोमपाती अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दे पाया । एक लम्बी चुप्पी के बाद उसने अपने एक हमदर्द $\uparrow म त ् र ~ स े ~ क ह ा ~ क ि ~ ग ा ँ व व ा र ो ं ~ क ी ~ ब क व ा स ~ स े ~ त ं ग ~ आ ~ च ु क ा ~$ है और अब वह हमेशा के ीिलए वा१पस अपने मवेशीस्थल पर चला जायेगा और अब आगे से चरवाहे का जीवन व्यतीत करेगा । वह अपने १िर्द्ध हुए लोगों से बहुतु नाराज था किन्तु उसका यह गुस्सा बबल्फ़्रु असंगत था ।

ररा-मोमपाती अपने बेटे मोमपार्ती से भी नाराज़ था क्योंकि माँ के समर्थन में वह उसके १वरुद्ध हो गया था और वह अपनी इन दोनों नाराज़िगयों से एक विचित्र दृढता के साथ चिपका रहा । १िता के गाँव से गायब होने के तुरंत बाद ही मोमपाती समझौते के हृदर्यावदारक प्रयास में लगा रहा । मोमपाती एक दर्दनाक कहानी के सTथ वापस लौटा । उसने बताया $\uparrow$ क अपने १पता के म़वेशीस्थल के पास पहुँचते ही उसके पपता ने झोपड़ी से बाहर $\uparrow$ नकल कर अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी । फिर वह चिल्ल्बया, "चले जाओ यहाँ से। तुम चाडो तो उस औरत का समर्भन कर सकते हो।"

ओह । प्रैतान ने ररा-मोमपाती की आत्मा पर कब्जा कर लिया है, लोगों ने कहा । वह ज़रूर नरक की आग में हमेशा के ीलि ज्लेगा । इसके तुरंत बाद मोमपाती बीमार पड़ गया और महीनो पड़ा रहा । उसे भयानक कैमजोरी

महसूस होती थी औंर उतके पूरे बद्न में दर्द रहता था । उसे ठुंड से इतना उर लगने लगT कि उसे लगा कि यह उसका प्राणनान्त ही कर देगा । इसीलए वह बुद को गर्म कपड़ों और कट्बतों में लपेटट कर अपने जीवन की रक्षा की चेष्टा करता रहT । उसने एक बार धी जंपनी गानीसक अस्वस्थता का संबंध अपने १पता के व्यवहार से नहीं जोड़ा बील्क जब वह थोड़ा चंगा हुआ तो उसने लोगों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक बतलाया $P$ क वह＂खून की खरात्री＂से पीड़ित था । उतने इस बीमारी को एक चिरकालिक अस्थीत की तरह बनाये रउा और स्वाभाविक वातावरण के विसूद्ध सर्दी－गर्मी दोनों ही में हमेशा अपने को गर्म कपड़ों में लपेटा रहता था । गर्मिस्वं में सूरज ढतने पर भी，गाँव की सड़ी हुई गर्मी का तापमान सौ $\uparrow$ डग़ी बना रहता था । ऐसे दिनो में भी मोमपाती अपने－आापको दो जर्सियों और एक ओवरकोट में लवेटे रहता था । एक दिन पसीने से नहाये एकं ग़ामीण ने गर्मी पर कुछ टिप्पणी करते हुए मोमपाती के कोट और जर्सी को अर्यूप्ण नज़रों से देखा । मोमपाती ने कौपते हूए कहा，＂मुझ्ञे अपदे－अापको बचाना है । मू⿳亠口冋木 बून की बराडी से अपनी देखभाल करनी है ।＂

ममT－मोमपाती एक ओटे मदर－हबर्बर्ड नाम के घर में अपने बेटे के साथ बस गयी थी। इस घर को बहृत ही सूथड़ता से ेेरा गया था । अहाते में एक नल था，और नीकरों की देबकाल के कारण इस सुंदर धर के चारों तरफु सीब्जयाँ और फूल ग्बल आये थे । मोमपाती को गाँप के एक स्टोर के मेनेजर का काम १मल गसा था और मोमपाती डौर उतकी माँ दोनों ने साथ－साथ ९फर से अपनी १़ि़ैदगी के टूटे हुए तारो को जोइ १लिया था । मोमपाती तब सत्रह साल का धा और ददबने और व्यवहार में अाभचर्यजनक रूप से अर्पनी माँ की ही तरह था । ममा－मोमपाती ने दाह－संस्कार，अस्पताल और चर्य के अपने चक्कर जारी रले और उसके बेटे ने अपने लिए एक लोक－प्रतिष्ठ हातितल कर ली थी । अपनी मां की तरह वह हर एक का ख्याल रबता था अगेर यही वजह थी कि वह एक 个नराला स्टोर चला रहT था । यह स्टोर हमेशा लोगों से भरा रहता और

उसमें सामान अस्सर जल्दी ही खत्म हो जाया करता था । आवाज़ों के घोरग़न के ऊपर हर धोड़ी देर बाद मोमपाती की गहरी गरज़ी हुई आवाज गूँज उठती थी－या तो जोरदार ठहाके में या कष्ट और परेशानी में पड़े लोगों को बुलन्द आवाज़ में सलगह देते हुए । वह एक कोने में बही－खातों और हिसाब－किताब के ढेर लेकर बेढता था，परन्तु उसके काम से उसका ध्यान आसानी से बंटाया जा
 परन्तु यह मुस्क़राहट पल भर में ही चिंतित मुद्रा में बदल जाती थी। उसकी एक उंगली हिसTब पर होती－और बड़ी दृदृता से दबी हुई वह वहीं पर पड़ी रहती－ और उस मित्र की हाल की समस्याओं पर गम्भीर बहस में आधा एक घंटा बोत जाता था । सहसT दुकान में एक भारी आवाज़ गूँज जाती ：
＂मैं कहता हूँ मेरे दोस्त，अगर बच्चों को दीला छोडोगे，तो वे बर्बाद हो जायेंगे।＂

ग्राहक कीी भी पूरीं कहानी नहीं जान पाते धे，परन्तु इससे कोई पर्क नहीं पड़ता था । महत्वपूर्ण यह था कि क़ु लोग अपने Pम济 का इतने गहराई，स्पाडटता ओर भानदार तरीके से ख्याल रखते थे । जैसे ही यह भारी आवाज गूँजती थी दुकान पर एक हल्वी सी पांात छा जाती थी और लोग एक दूसरे को देखकर मुस्क़रा उठो धे । उह आवTज़ इॅश्वर के बारे में ग़ँजती थी，जो महत्वपूर्ण था औरै हर वस्तु की सृष्ट के पीछे जिसका हाध था，यह आवाज़ बबतर रहे देग्ञा की नीतियों के बारे में गूँणती थी，और बाद में जब उसने विवाह个क्रा तो यही आ वाज़ पाशरवारिक जीवन के सद्रगुणों के बारे में गुँज़ती थी । वह लोगों के काम में तन－मन से मदद करता था और फफर १िन के अंत में अपने सारे बही－बाते और १िसाब－फिताब घर ले जाता था और रात में देर तक बैठ कर Рदन की ज्ञातचीत में गँवाये वक्त की पूर्ता करता था । कभी－कभी ग्राहक यूँ ही मज़ाक में पूछ बैठते ：
＂मोमपाती ऐेखा क्यों है १क इस दुकान में आटा या सТबून नहीं है ？ पूरे एक सप्ताह से में इन वस्तुओं को यही बोज रहT हू और मुड़े 个मल नही रही है ？＂

और मोमपाती उत्तर देता ：＂बस इसी के लिए आज सुबह में प्रार्थना कर रहा था ：＂हे ईपवर＂，मैंने कहा，＂में फिर आटा अँर साबुन का आर्डर देना भूल गया ह्नि，ईझवर मैं तुमझे सहायता की भीडें माँगता हूँ क्योंक मेरी स्मरणभाक्त बहुत कमजोर है ।＂मेरी प्रार्थना सुन ती गई है मेरे दोस्त，और


सेसT दस सात तक चलता रहा । माँ－⿳े़ेटा दोनों व्यस्त जीवन जीते

 प्यार में पड़ गया जो एक दुतली－पतली，तीधी－सादी जँपती आवाज़ वाती लड़की थी । उसका भी एक मुबौटा था，१जसमें एक विनाशाकारी ईचछा छुपी हुई धी । वह मोमपाती को हमेशा के लिए पीत के स्प में पाने को इतनी उतावली थी 9 क उसने एक बतरनाक 仓ेल खेता । प्रणय－गिवेदन के दौरान जो महीनों तक चला，उसने उसे अपनी मोटक मूस्कान से इधर－उधर త్बब धुमाया । भोह，भा यद वह उससे प्यार करती थी，भायद नहीं भी करती थी। उसे 个नीक्चत रूप से पता नहीं था । मोमपाती में हर पीज के प्रीत अन्र्योधक उत्ताह था ओर इसीतलए वह प्यार में भी पूरी तरह से डूब गया था । वह अपने सारे १िषाद और उल्लास मां के साय बाँटता था । लछ़की मेरी पूले को चाय पर निमन्न्वित किका गया और उस समय तक उसकी प्रतंसा की गयी या उसे तंग किकया गया जब तक कि उसने मोमपाती के 个िववाह प्रस्ताव को स्वीकार न कर 个तथा，यह सब उसकी अापनी ही योजना थी। मोमपाती या उसकी माँ का इसमे कुष अधिक हाथ नहीं था ।

अहाों में एक छोटा सा घर, मोमपाती के आगगमी विवाहित जीवन के 个लए बनाया गया, और सबतुछ कुछ समय तक ठीक-ठTक चलता रहT - प्रादी के एक महीने ब्राद तक । उसके बाद ममा-मोमपाती ने अपनाूूरुपी दिउाना शुरु कर दिया । इस पूरे दस साल के दौरान जब वह अपने बेटे के साथ रह रही थी तब वह उसके साथ एक छोटी सी चालाकी करती रही थी । मोमपाती हमेशा अपनी पूरी तनल्वाह पूरी की पूरी घर लाया करता था, पर वह चाहती थी कि वह उसे छोटी-मोटी चीज़े खरीद दे - एक जोड़ी मोंे, एक इत्र की पीरीी, एक छोटा र्माल या एक नया कपड़ा । इससे उसे तुभी होती है, वह कहा करती थी, "फंक उसका बेटा अपनी माँ का ख्याल रुता था । इसीलए वह हमेशा अपने डहस्से का थोड़ा सा निकात कर बाकी अपने बैटे को लौटा देती थी। उसने जल्दी ही अपनी बहू को अपने इस तरीके से अवणत करा दिया । हर आाक्तझाली व्यीक्तत्व की तरह वह गुप्त स्प से आपने बेटे द्वारा विवािहत कमजोर मुरझाई सी, विषादपूर्ण उस लह़की की ननन्दा किया करती थी । ममा-मोमपाती मेरी पूले पर पासन करना चाहती थी और उस कमजबत्त को इधर-उधर दौड़ाते रहना चाहती थी । महीने के अंत में तो उसने अपने अत्याचार की सीमा ही पार कर दी। होेगा की तरह उसने तन्ख्वाह का पेषोट्ट खोला और अचानक उसे एक साथ बह्लत सारी चीज़ों की ज़र्रत पड गयी - एक जोड़ी जूतें, एक नया कपड्ञा और एक हार । गो कुछ भी उसने अपने बेटे को सॉैँा वह मुश्कल से उसके बेटे और बहू के हप्षे भर के खाने को पूरा पड़ता था । वह उनके व्याँक्तगत जीवन में तो टाग अणा नहीं सलती दी लेलिन अनजाने में ही उसने तड़ाई ये लिए क्मर कस तो। उसने यह गौर किष्टा कि उस्मेढारा तन्त्रवाह हीध्याने के आTगामी कुछ दिनों में उसकी उहू अवसर उदास और निराप़ दिधती थी और उसका बेटा उदासीन और शू़ाष्क । उतने एक ध्रीणक सुस्कान के साय अपनी बहू पर आध्रेप लगाया :
"क्या हुआ बेटी ? क्या तुम ब़पी से एक बूढ़े व्यक्त का अपने घर में स्वागव अी नहीं कर सकती ।"
"फुछ भी नहीं हुआ मा"", लड़की ने एक दु:ख भरी सुस्कान के साय जवांब $९$ द्या ।

दूसरे महीने के अंत में, मोमपाती सीधा अपने घर की ओंर चला गया ओर अपनी पूरी कमाई का पैवेट अपनीं पत्नी को सांप दिया, जमकर अच्छा बाना खाया तथा भिंता और मनोष्यथा की कई रातों के बाद गहरी नींद सोया । दूसरी स्तुबह अपनी माँ के घर की ओर एक भी नज़र डाले बबना वह काम पर निकल गया । तब तूफान फ़ पड़ा । ईश्वर और यीश़ के ढकोसले को हवा में उडा दिया गया और उसके पीछे का विधिप्त पिशाच देखने में बह्हुत ही डरावना था 1 वह अपनी बहू पर चण्डी की तरह टूट पड़ी ।
"तुमने ही मेरे बेटे को ऐसT जना दिया है", वह गुर्रायी । "तुमने ही उसे मेरे विए्द्ध भहका या है । उसका यह कर्तव्य है कि वह मेरी ईज़्ज़त करे और सम्मान करे । और यह तुम मुझझे छीन नहीं सकरी। यह पानी का नल देख रही हो ? जब तक तुम इस अहाते में हो, इस नल से पानी नहीं ले सकती । जाओ आगे से गाँप के नल से ही पानी लेना !"

और इस तरह पूरां गाँव इस तमागो में भागमल हो गया । दे रूककर अपनी आँचे झ़पकाते, जब वे नयी ब्याहता मेरी को धर से मील भर दूर गाँव के नल से पानी की बाल्टी लाते देखते ।
""मेरी" वे उत्टृक्तापूर्वक पूछते, "ऐसT क्यों है १क औरों की तरह तुम्हें भी यहा से पानी ढोना पहुता है, जबीक तुम्हारे सास के अहाते में ही नल है?"

मेरी ख़लकर और विस्तारपूर्वक कष्ट अर यातना की एक लम्बी रुदनपूर्ण कहानी बताती। और लोग वहते - "अच्छा, हम तो यह सोच भी नहीं सकते थे कक ममा-मोमपाती जैंसी भली औरत भी अपने बच्चे के साध इतनी कठोर हो

सकती है＂，और वे इस वज़पात पर आपचर्थचकत होकर अपना सिर ीहलाते थे । और यहीं से ममा－मोमपाती का अंत श़ुरुरू हो गया । अब कोई उसके भगवान या यीशू में विश्वास नहीं करता था परन्तु वह फिर थी मृतबों को दपुनाती रही और बीमारो के १लए प्रार्थना करती रही ।

उसके बेटे मोमपाती ने गाँद के एक दूर के हिस्से में अपना घर बसT लिया । अपनी माँ से अचTनक टूट गये उस रिशते की उसने कभी चर्चा नहीं की，जिसके प्रीित वह कभी इतनT समीर्पत था । परन्तु एक १दन १क्सी 个मत्र के एक 个नवेदन के उत्तर में उसकी आवाज़ अचानक द्वकान में गूज गयी ：
＂क्षमा चाहता हूँ＂，उसने कहा।＂में अपनी पत्नी से मशावारा 个कये बिना कभी दुछु नहीं करता ．．．।＂

## सन्त जेकब की फहानी

पांत, स्स्त माकालेंग गाँव, उत्तरी बोतस्वाना के बड़े रेलवे स्टेपान से करीब तीस मील दूर धा । माकालेंग गाँव भांत और सुस्त इसीलए था क्योंक वहाँ के लोग मोटे-ताजे और अच्छे खाते-पीते थे । गाँव में आने वाले यात्री अक्सर ईर्ष्यावश यह बोल उठते थे कि इस क्षेत्र के अपर के आकागा के साध जरूर कुछ गडबइ है क्योंकि जब बाकी पूरा देश साल दर साल सूले से पीड़ुत रहता था माकालेग गाँव हर साल अपना बाईईस इंच वर्षा का कोटा प्राप्त करने से कभी नहीं चूकता था । जब भी कभी लोग समूह में खड़े होकर १बना वर्षा और बिना अनाज वाली एक और गर्मी के बारे में सोचकर, दु: यी होकर अपना सिर शहलाते थे, तो कोई न कोई बीच में यह जरूर बोल उठता था :
"लेकिन में अभी-अभी माकालेंग गांव से होकर आया हूँ । लोग वहाँ तरबूज और ताजा हरा भुटटा खा रहे है । और अपने खेत से वे बोरे के बोरे भर कर अनाज की कटाई करने वाले है ।"

इस प्रकार माकालेंग दुनियाँ के उन दूर-दराज़ आपच्यों में से एक धा जहाँ लोग कभी-कभार भ्रमण के ीलए जाते थे परन्तु वहाँ बसने का कभी नहीं सोचते थे । भूख और अकाल से मरते हुए लोगों को यह ख्याल कभी नहीं आया कि वे समूहों में वहां दौड पड़े, बस जाये, फस्सल उपज़ाये और बड़े पैन और आTराम से वहाँ अपने मवेशी पालें। जसस कि अक्सर होता है माकालेंग गाँव के सौभाग्य में और भी सौभाग्य ज़ुडते जा रहे थे । गाँव में करीब पाँच सो लोगों की छोटी सी जनसंख्या थी और गाँव के मृट्य भाग से एक बड़ी, चौड़ी रेतीली नदी बहती थी । गर्मियों में यह नदी मटमँले पानी की प्रचण्ड धारा में बहती थी और जाड़े मे पानी की यह विशाल धारा अपने रेतीली

जमीन के गइडे में पारे की तरह चमकती थी ।
माकालेग गाँव की गर्मी की धास भी अपने-अाप में एक चमत्कार थी । यह रिस्सी गहरे घने जंगल की तरह आकाश की ओर सात फीट ऊंकी उगती थी जो मवेशी चराते छोटे लड़कों को डर से दहला देती थी । माकालेंग की गर्मी की घास को लेकर ये छोटे लइके आपपस में एक गुप्त मजाक किका करते थे । वे भूल कर भी उसमे अपने कदम नहीं रउते थे । प्रत्येक दिन पुँह अधिरे ये लड़के उस धात की पी़रीध पर बड़े हो जाते थे और मवेश़ियों को चरने के लिए डंठत और पत्तों के इस घने जंगल में हाँक देते थे । पूरी गर्मी के दौरान इस घनी धास में रहने वाले आतंक से ये लड़े इतने भयभीत थे कि मवेशघयों की हितती हुई अतितम दुम के गायब होते ही वे अपनी दुबली छाती को अपनी बाहों में जबड़े जितनी दूर संभव हो सकता था उतना ही पीछे भाग जाते थे । कुछ घंटों तक इस चरने वाले े̀ेत्र के अपर गहरी चुप्पी छाई रहती थी, १िफर एकदम अपानक-से मवेशशयों की तडपती हुई रैभाने की आवपाज और उनके पागलों सी भगदइ मवाते हुए कदम चिड़ियों को चॉकाने वाली चीख के साथ हवा में उड़ा देते थे, और चरवाहे बालकरे को अपनी छंइयाँ" लेने की ी तिए दौइने पर मजबूर कर देते थे । उस लम्बी घास में एक क्र रक्कचूषक-मक्डी पलती थी जो अपने पुँह के गहरे-पेने भाग को बून घूसने के लिए आदमी और जानवर के चमडी में चुभो देती थी । इसके डंक से होने वाली वेद्ना बहुत ही असह्य होती धी । फिर भी ये मवेशी बाज नहीं आते थे । क्योंकिक एक बार जब वे भगदड मणाते हुए घास से बाहर आT जाते थे और चरवाहे लड़के उनपर से सारी मीक्खयों को मार कर भगा देते थे तो पे एक बार १फफर इन लड़कों को अपने-आपपो इस भयानक पारागाह क्षेत्न में हांकने की अनुमीत दे देते थे । और झी तरह पूरी गर्मी मवेशी घात चरते रहते थे । हो सक्ता है, इस तरह मवेशशयो को चराना बहुत सुश्क्क्त काम था, परन्तु अगर ऐस्सा था तो यह सिर्फ़ मवेवी चराने वाले ये छोटे बालक ही जानते थे और

प्रायद सूरज ढलने तक जब वे इन सारे मवेश़ायों को इक्ट्ठT करके वापस घर ले जाते थे तो थोड़ी देर के रिल इन रक्तचूषक मकिक्खयों को भूल जाते थे । वे आपस में हैसते और मजाक करते थे, और जैसे ही अपने अहाते के अंदर घुसते थे वे अपनी बहनों से लइना-झागइना शुरू कर देते थे ।

यह १निश्चत स्प से पता नहीं धा १क अधिकारी-वर्ग गाँव माकालेंग और उसकी बाईस इंच की भारी वर्षा के बारे में क्या सोचता है या फफर यह क्षेत्र कृषष-लिकास के ीिए उपयुक्त था या नहीं । किसी ने यहां की मिट्टी के बारे में कभी कहा था, कि यह बहुत जल़्दी पानी से भर जाती है। और ना ही गाँव के साधारण लोग माकालेंग गाँव जाते थे क्योंक वहाँ लोग सूटे के १दनों में भी ताजे हरे भुटटे खाते रहते थे । लेकिन नहीं, माकालेंग गाँव साधारण लोगों के बीच भी प्रसिद्व था क्योंकि वहा दो महान संत रहते थे ।

एक सन्त, जेकब गाँव के सूर्योदय की दिक्ता में रहते थे । और दूसरे संत लेबोजैंग सूर्यास्त की दिशा में रहते थे। संत जेकब बहुत ही गरीब थे और मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे । वह चारों ओर नंगे पाँव ही घूमा करते थे । लेकिन संत लेबोजेग बहुत ही अमीर थे । वह एक बड़ी सी हवेली में रहते थे और बहुत ही शानदार कार में धूमा करते थे ।

वैसे तो संत लेबोजैग को संत जेकब के अस्तत्व की ओर ध्यान देने की अदत ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ एक मौके पर जब संत जेकब अपने एक संबंधी की मृत्युप पर उनके अहाते में आये थे तब उन्होंने उन्हें देखा था । संत जेकब अपनी पूरी सहानुभूतित और दयालुता के साथ सभी दाह-संस्कारों में भाTमिल होते थे, लेबोजैंग और उनके अनुया१ययो द्वारा किये गए उदासीन सत्कार से और इस बात से $\uparrow$ क जब भोजन की थाली परोसी जा रही थी तो उनलोगों ने उन्हें अनदेखा कर १िदया था, वे जरा भी विचालत नहीं हुए थे । माकालेंग गाँव में उनके आगमन पर लेबोजैंग ने उनके साथ और भी भयानक-भयानक काम किये थे । एक समय ऐसT

भी था जब आकाश में एक भी बा दल ना होते हुए भी संत जेकब की झोपड़ी पर १बजली गिरा करती थी या 「फर एक विभाल साँप फुफ्कारता हुआ अचानक उनकी झ़ोोपड़ी में प्रकट हो जाता था, परन्तु ना तो १बजली, ना सफप अरे ना ही जहरीला भोजन या पानी संत जेकब की जान ले पाये । पहले तो संत जेकब, संत लेबोजैग की इस नफरत को ही जड से खत्म कर देना चाहते थे, परन्तु एक रात जब लेबोजेग के अट्याचार और यातना अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे तो उन्होने अपनी झोपड़ी की चुप्पी में अपने ईप्वर की आवाज सुनी थी । जैसT कि उन्होने अपने निकट के दो मित्रों को बताया था, उस आवाज ने कहा था :
"क्या मैंने हमेपा तुम्हारे दुश्मनों की उपास्थित में तुम्हें हर चीज़ नहीं दी है ? फिर अपनी देखभाल के लिए तुम मुझापर भरोसा क्यों नहीं करते हो ?"

और संत लेकब के लिए बस इतना ही काफी था 1 उन्हे अब माकालेग में रहने में कोई डर नहीं था । संत जेकब से प्यार करने वालों को यह पूरी से स्पष्ट पता नहीं था १क उनका ईशवर कौन था। कभी वे उते यीश्रे कहकर सम्बोधित करते थे और कभी अपनी प्रेरणा के क्षणों में, उनका ईपवर उनके अपने ही अनुभव और पीडा की गहराई प्रतीत होता था रिसे वह केवल "आवाज़" क्हकर सम्बोधित करते थे, जो उनके पास उनकी पिज़ंदगी के हर मोड पर आगती थी और उन्हें अपश्र्र्यनक और अबोध्य कार्य करने के लिए बाध्य करती थी ।

एक समय ऐसस भी था जब सन्त जेकब भी तन्त लेबोजेग की तरह ही धनी थे । माकालेग से तीस मील दूर बड़े रेले 反ववेश गाँव में वह एक स्टोर के मालिक थे । उनके पास एक कार थी, एक सुंदर पत्नी थी जो सुंदर-सुंदर कपडे पहनना पसंद करती थी और दो ख्यूबसूरत बाच्च्याँ थीं। अपनी पत्नी को उसकी

इच्छा के अनुसार सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए उसने प्राराब बनाने का बड़ा सा कारोबार भी खड़ा कर लिया था जिससे उसे खूब मुनाफा होता था । बारह साल की इस समृद्व और वैभवशाली యज़ंदगी के बाद, जिस दोरान वह खूब पीता था और सम्पन्नता की आगोशा में डूबा रहता था, अचानक एक झटके ने उसे रात भर में कंगाल बना दिया 1 हुआ यूँ - कि एक दिन उनकी पत्नी की अचानक यह इच्छा हुई $\uparrow$ क वह इस देश के दूसरे भाग में रहने वाले अपने १रपतेदारो से मुलाकात करने जाये । वह अपने साध अपनी दोनो बेटटयों को भी लेती गई, और जेकब अकेला रह गया । जिस दिन उसकी पत्नी गई, उस रात वह जल्दी सो गया । आधी रात के करीब उसके दरवाजे पर खूब जोरदार धमाका हुआ । जेकब हड़बड़ा कर उठ बठा और देखा १क उसका पायनकक्ष चोरों से भरा पड़ा था । कुछ चोरों ने उसे नीचे दबा रखा था और उसके हारों को उसकी पीठ के पीछे बाँध कर उसके मुँह में कपडा ठूँस 个दया था । और जब वह बैधा हुआ असहाय जमीन पर लेटा हुआ था, तो घोर चुपचाप आहिस्ता-आ ाहिस्ता घर का सारा पर्नीचर और कपड़ा उठा ले गये । वे स्टोर को पहले ही पूरी तरह से साफ कर चुके थे । उसके पास अब सिर्फ़ बैंक में कुछ सौ रेन्ड बचे रह गये थे, और वह वहीं अधेरे में पड़ा रोता रहा । इसी अधकार और खामोशी में उसने अपने ईघवर की आवाज़ सुनी :
"जेकब", उस आवTज़ ने बहुत ही आांत स्वर में कहा, "तुम मुझ्झे क्यों भूल गये $?$ मेंने ही तुम पर यह विपत्त दायी है ताक्ति तुम मेरा काम कर सको । आज के बाद से तुम्टे सिर्फ प्रतितीदन का भोजन मिला करेगा ।"

अधेरे में उसने अपनी आगे कितनी भी गइायीं, ताकिक इन पाब्दों को बोलने वाली आकृतित की एक झलक-भर रिल जाये, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया । परन्तु ये शब्दा उसके मीस्तष्क में ज्वाला की तरह धधकने लगे । एक क्षण के लिए भी उसे यह पोंका नहीं हुई ीका यह उसके ईझ्वर की आTवाज़ नहीं

थी । और इतना ही जेकब के ीलिए काफी था 1 आप्चर्यवाकत पडोसिसयों ने उसे दूसरे १दन सूबह वैसे ही बबधे हुए और मुँह में कपडा छुँसे हुए, अपने लुटे ह्लुए घर के शायनकक्ष की जमीन पर पड़े पाया । यह घर लुटे हुए स्टोर के पीछे स्थित था।
"तुम्हें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए", उन्हॉने कहा । "जितनी जल्दी तुम चोरी की रिपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी पुलिस उन चोरों को पकड प़ायेगी ${ }^{\prime \prime}$

१िन्तु जेकब सिर्फ़ उनकी ओर शून्य-भाव से घूर रहा था । उसके १िदमाग ने अपने आपको व्यापार की चिंता से हटा लिया था । और इन सब के अलावT वह उन्हें सच्चाई केसे बता सकता था । वह उन्हें यह कैसे बता सकता था $\mathrm{P}_{\mathrm{\Phi}}$ रात को उसने एक आवाज़ सुनी थी और यह भी, $\uparrow$ क उसी आवाज़ ने चोरी की सारी १िम्मेदारी का दावा किया था । क्या ऐसा ही कुछ उस आTवTज़ ने नहीं कहा था । यह ऐसT मामला भी नहीं था, जिसका जिक्र पुईलस से किया जा सकता था । इसलिए सच्चाई बताने से बेहतर था चुप रह जाना । पड़ोसियों ने जब उसे चुपचाप निर्जीव सा फर्जा पर पड़ा देखा तो सहानुभूतिपूर्वक आहें भरते हुए और अभना सिर तिलाते हुए आपस में कहा :
"इस अचानक आयी १वर्पत्त ने हमारे मित्र जेकब को पागल कर 个दया है । देखो, वह एक पाबद भी नहीं बोल पा रहा है ।"

क़ुछ अरतों ने जोर-जोर से रोना श़्रुू कर दिया । वे वह दिन कभी नहीं भूल सकती थी जब उनके घरों में भुखमरी की हालत थी, और क्स तरह जेकब ने कभी भी किसी बच्चे को अपने द्वार से भूटे नहीं लौटाया था। अपनी उदारता की वजह से चारो ओर जेकब की प्रशंसा अच्छे व्यक्ति के स्प में होती थी। और इन औरतों के रोने का अर्थ मौन स्प से ईश्वर की भर्त्सना थी । क्यों वह हमेशा अच्छे ही व्यक्त को कष्ट देता है ? वे इस तरह तभी

रोते थे जब उनके अपने ९क्सी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी और वे अनजाने में ही उनकी अचछाइयों कT बखान करते रहते थे ।
 जैसे ही वह अपनी ऊँची-एडी वाले जूते और बड़े, चौड़े, लात पूते मुँह, के साथ प्रसन्नचित्त अपने घर के अंदर घुसी, जेकब को ऐेसा लगा मानो १िजस औरत से उसने शादी की थी उते वह पहली बार देख रहा था । जेकब ने अपने आप से बहा : "मझ़े इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर यह सच्चे मायने में मेरी पत्नी हे, तो यह अपने इन तौर-तरीकों को छोड़कर मेरे साथ उस काम में शाभिल हो जायेगी जो मु़्रे करना है ।"
"डार्लगग", वह अपनी चमक्ती हुई लाल पगडी को एक ओर फेंकते हुए और जूतों को ठोकर मारते हुए भावृक्व होकर बोली। "मे इस घटना के बारे में पहले ही सुन चुकी हूँ। क्तार में बड़े लोग एक सिरे से दूसरे सिते तक बस झसी बात की चर्वा कर रहे है । वे तो यह भी कह रहे है कि इस घटना ने तुम्हें पागल कर दिया है । मेने उनसे कहा : "सब बकवास है। हम धोड़े ही समय में इस घाटे को फिर से पूरा कर लेंगे ।" और इसीलिए मे यहाँ आई हूँ - १िफर से कोशशझा करने के लिए ।

वह एक क्षण को र्वी और उसकी ओर अपनी चमक्ती हुई मुस्कान के साथ देखा । जेमब ने उसकी ओर ऐसे देबा मानों डर से उसका गला हुँट रहा हो 1 क्या बादद्ध सालों के इस विवाशित जीवन में उनके बीच कभी संप्रेषण नहीं हुआ था। उसका १मजाज इतना १भन्न था, उँसे उन दोनों ने कभी गिदगी एक साथ गुणारी ही न हो । परन्तु जो चीज़ सचमुच उसका गला घोटे जा रही थी वह थी उसका अपना स्वभाव जो लगातार स्रुरषा बोजता रहता था, ओर अपनी इसी भावनात्मक सुरधा की इच्छा के कारण उसने किसी और औरत से

प्यार नहीं किया था । और अब वह इस औरत को भी खोने वाला था । फिर भी उसने इन घातक प़बदों को, इतनी गम्भीरता और दृदता से कहा था :
"हम पाराब बेचने के अपने पुराने धंधे में वापस नहीं जा रहे हैं ।" उसने कहा । "मुझ्से ईशवर का काम करना है ।" हा । हा । हा । वह बड़े बनावटी और १छछछले ढंग से हैंसी। उसकी 个ज़ैदगी में कभी कोई गम्भीरता नहीं थी। वह हमेगा ही जल्दीबाजी में रहती थी । वह बिना किसी मोहमाया वाली एक व्यावहारिक औरत भी थी ।
"तुम मज़ाक कर रहे हो, डार्लिग", उसने अपनी भौहैं तानते हुए कहा ।
"में सच कह रहा हूँ, उसने उत्तर 个दया ।"
"परन्तु यह ईश्वर है कौन ?" उसने कहा । "किसी ने आजजतक उसको देखा नहीं है । हम अफ़्रीकियों के पास और कुछ तो नहीं है परन्तु ईश्वर जरुर है। हम हमेशा बेठकर ई्प्वर की पूजा करते रहते है परन्तु वह हमे एक छटांक चीनी भी लाकर नहीं देता है । अगर वह नीचे पृृ्वी पर आ सकता और हम उसे देख पाते तब और बात थी । परन्तु ईझवर को कोई भी गम्भीरता से नहीं लेता है, डार्लंग । वह पृथ्वी पर नहीं आता है ।"
"तुम ऐसा कह सक्ती हो", जेकब ने उत्तर दिया, "परन्तु मैंने ईश्वर की आवाज़ सूनी है और में उसकी अवहेलना नहीं कर सक्ता ।"

उसके हाथ में वह अंतितम दस रेन्ड का नोट पडा हुआ था ीजसे उसने बैंक से निकाला था । उसने उसे अपनी पत्नी को थमाया, खड़ा हुआ और बबना पीछे मुडे उस खाली घर से निकल गया, यहां तक १क उसने भँखे फाडेे खड़ी अपनी

दोनों बेटिटयों की तरफ भी एक बार भी नहीं देखा । ईपवर की आववाज़ ने उसे माकालेग जाने का आदेश दिया था ।

यह कोई पहला मौका नहीं था, जब जेकब ने धन का स्वाद चषा था और रातों रात उसके पास से धन छीन लिलया गया था। उसने एक बहुत ही समृद्व घर में जन्म लिलया था। उसके १िपता एक जर्मनवासी थे, जो मवेशशययों की खरीद-个बकी के व्यापार को ध्यान में रखते हुए बोतस्वाना आये थे। बहुत से लोग इस मवेंश्रयों के व्यापार से करोड़पतित बन गये थे क्योंक्क इसमें पैसा बहुत जल्दी ओर आसानी से बनता था । इस जर्मन ने एक मोतस्वाना * औरत से १िवाह किया था और पभी़झओं का एक फार्म स्थापित कर लिया था, जो ज्यादातर एक ट्रनिन्जिट फार्म की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर सट्टे के ताँर पर स्थानीय लोगों के पास से उरीद कर लाये गये इन दुबले-पतले मवेश़शयों को तगड़ा बनाया जाता था । यह फार्म गाँव माकालेंग से ज्यादा दूर नहीं था, ओर उसे अपने मवेशझयों के इस व्यापार को जमाने में और बैंक में हजारों रेन्ड जमा करने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। उसकी पत्नी ने भी दो जुुवाँ लड़का को जन्म दिया - १जनमे से एक का नाम उसने जेकब रखा अगैर दूसरे का आइज़क, यह दोनों नाम उसने बाइबल के ज्ञान से लिए थे । अगर ेेकब से उसकी शिंदंजी

* मोतस्वाना - एक सेती औरत जिसके पीित की मृत्यु का एक साल पूरा
न हुभा हो ।

के इस भाग के बारे में पूषा जाये तो वह उसे बहुत अच्छी, तरह नहीं बता पाता था। उसे अस्पष्ट रूप्प से सिर्फ़ इतना याद था $P$ क तब वह जूते पहनता था, अच्छे कपडेे पहनता था और चादर बबछे हुए १बबस्तर पर सोता था। परन्तु अपने माता-个पता की उसे बहुत कम याद थी । एक दिन, जब іेकब और आइजक के छ: साल पूरे हुए ज्यादा १िन नहीं हुए धे, उसके माता-रेपता कार द्वारा माकालेंग गाँव की यात्रा पर गये थे । जेसे ही वे भारी वर्षा के दौरान उस संकरे पुल से गुजर रहे थे, जो उस चौडी नदी के दोनों पाटों को मिलाता था, उनकी कार रिप्सली और पुल के किनारे को लॉधते हुए नीचे मटमैले पानी की प्रचन्ड धारा में गिर गयी । और दोनों की वहीं पर मृत्यू हो गयी ।
 जो अपनी बहन की मृत्यू पर फूट-पूट कर रो रहा या। वह माकालेग के एक चीफ के पास गयाओर उसके सामने यह प्रस्ताव रबा १क जब तक ये लड़के इतने बडेे नहीं हो जाते हैं कि वे अपने १िता की सम्पात्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सके तब तक वह उनके अभभावक की तरह रहेगा । बाद मू जो कुछ हुआा, उसे देखकर लोग अक्सर यह कहा करते थे $\uparrow \Phi$ उस समय के माकालेंग गाँव के चीफ़ का बच्चों की विरासत की चोरी में हिस्ता था । यह देखना उसका र्कव्य था रिक बच्चों के संरक्षण का काम ईमानदारी से हो रहा था या नहीं और माकालेंग के लोगों द्वारा इतनी कड़ी आलोचना के बावजूद उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था । मामा, जेकब की माँ का भाई, रातों रात माकालेंग का सबसे धनी व्योक्त बन गया था। उसके बारहों बच्चों का समूह इधर-उधर जूते-मोजों में घूमने लगा था । उसने जल्दी ही एक पक्का मकान और कार हासिल कर १िलए थे आरर बड़े रेलवे वाले गाँव के होटल की बार में नोटों की मोटी गईइडयाँ लहराते हुए देखा जाता था । जबीक दूसरी ओर उसकी बहन के बच्चे जेकब अंर आइज़क, जो अब उनके साध रहते थे अपने मामा

के बच्चों के उतारे हुए फटे-पुराने चीधड़े पहने गाँव में इधर-उधर नंगे पाँव घूमते पाये जाते थे । अन्धाध़ुन्ध पभुवृंध और पचास हजार मवेश़्रयों की १बक्की के बाद जो धोड़े बहुत मवेशी बचे थे वह इन दोनों छोटे लड़कों ेेकब और आाइजक को ९दए गये थे तााक वे माकालेंग गाँव की उसी रक्तचूषक मक्छी वाली चारागाह जमीन पर पारम्परिरक तरीके से मवेशी चरा पाएं। उसके बाद उसके मामा के बच्चों को एक भी काम में अपने हाथ मैले नहीं करने पडे थे । क्योंकि ेेकब और आइजक के सूप में उन्हे दो दास जो पिल गये थे ।

जो दु:ब भोगने के लिए पैदा होते है, वे इस दुख को असीम गहराई तक भोगते हैं। इन दोनों बच्चों का कष्ट सिर्फ विवासत की चोरी पर ही समाप्त नहीं हुभा था। अब उनके मामा और दूसरे संबंधी यह भी दावा करने लो थे रिक चूंक ये दोनों बच्चे जन्म से पूरी तरह से बोतस्वाना के नागीरक नहीं थे इसीलए वे निम्न जातित के थे । उन्हें अपने स्तर के हिसाब से बाना-पीना १दया जाता था । उन्हे सुबह-शाकम सालों साल प्रत्येक दिन भोजन में नमक एवं पानी के साथ सादा दीलया दिया जाता था । उनके सोने का घर एक टूटीफूटी ड़ोपडी थी जो उनके मामा के अहाते के दूर कोने में १स्थत थी 1 वे टाट के टूळडों पर सोते थे, और उन्होंने अपनी पूरी १़िदनी उसी कुत्तों के घरों जेसी झोपड़ी में गुणार दी थी।

जेकब अब बूदा हो गया है । वह अपने बपपन के इन अनुभवों को १िबना किस्सी कडुवाहट के सुनाता है । वह तुम्हें यह भी बतायेगा १क उसके मामा ने १क्सी अवेपेतन अपराध की भावना से ग्रीपित होकर, उसको अर उसके भाई को एक साथ उन सारे चरवाहे बालकों के संग, ज़ो १िन में स्कूल नहीं जा सकते थे, माकालेग गाँव के राश习-बेला के स्षूल में पदने भेजा था । उसे यह भी याद है कि १िक्ष तरह उन्हें अपने हाय से ताली बणा बजा कर वर्णमाला गाना सिखाया गया था ।

उसकी कहानी में एक १बन्दु ऐसा है १जस पर आकर तुम जेकब और उसके ईझ्वर के विवेक पर पाक करना ज्ञुरु कर देते हो । पारयद किसी तरह से तुम उसके प्रोढ़ अनुभवों एवं ईझवर से उसके वार्रललाप पर पाक नहीं करते हो, परन्तु एक छोटे एवं असहाय बच्चे पर ढायी गयी क्रूता पर तुम्हें पाक होने लगेगा । यह प्राक तुम्हे तब होगा जब वह तुम्हें यह बताएगा $\overline{\text { ब }}$ जब aE बारह साल का था तब उसके साथ क्या हुआT था, यह घटना जेकब के ई₹वर पर तुरा प्रकाशा डालती है । इसी समय अपर्याप्त भोजन और कड़ी मेहनत से थक कर जेकब के ज़ुडवा भाई आइज़क की मृत्यू हो गयी थी । इस छोटे बालक का हृदय एक गहरे एवं भयानक अकेलेपन से भर गया था, जो उस रात अअेलТ रह गया था । उसने उस ऑतितम इन्सान को भी खो दिया था, जिसने इन राक्ष्स जंसे लोगों से भरी दुनिना मे, उसके साथ थोडा-बहुत प्यार बाँटा था । जनजातीय समाज के बीच पायी जाने वाली प्रेम और साझेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया हे और बहुत हद तक यह सही भी है - परन्तु जेकब के मामा भी एक सं थे । कोई भी बच्चा जो क्रता के इस चक्र में फ़स जायेगा उसके पास काली रात में अकेले गर्म अँसू बहाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा ।

कहानी के इस बबन्दू पर जेकब बताता है, १क जब वह रोता हुआ अफेला अपनी टूटी हुई झोपड़ी में लेटा ह्हुआ था तब उसने पहली बार अपने ईपवर की आवाज़ सुनी थी ।
"जेकब" , उसने कहा था, "एक १दन मैं तुम्हे अपना काम करने के लिए बुलाँँँा । जितना कष्ट तुम अभी झे़ रहे हो वह उसी काम की तैयारी के लिए है, जो तुम्हे करना है ।"

अपनी आंखों से अँसू पोछते हुए जेकब चौंक कर उठ बेठा । उस वक्त भी उसकी अँđों ने कमरे में किसी की उप्पस्थित या आकृतित को दूँढा था

परन्तु वहाँ कुछ भी नहीं था，个सर्फ ईश्वर की आवाज सुनने का एक गहरा अहसास था । अब तुम उस बूढे व्यक्ति की तरफ उत्पुक्तावश आगे की ओर डुका जाते हो，उसका ईप्वर बड़ा सीन्दुग्ध १दखता है，इसालए तुम पूछ बैठते हो ： क्या वह अगले दिन तुम्हारे लिए उस भयानक बेस्वाद दलिए के साथ खाने के लिए एक छोटा ट्रुकड़ा माँस लेकर आया था 8 क्या उसने चीथड़ों में थरधराते उस छोटे बच्चे को स्वेटर दिया था और उसकी दुनियाँ बदल डाली थीं？ तुम्हारे इन सारे सवालों के उत्तर में ेेकब तुम्हारी तरफ एक चकरा देने वाली आश्चर्यपकित नजर से देखता है । इतने लंबे अर्से में उसे अपने ईईवर से कुछ माँगने की कभी सूझी ही नहीं थी । वह इस आवाज़ के आदेगों और अनोखी आज़ाओं को पूरा करने में ही पूरी तरह से व्यस्त था । ऐसा लगता है मानो जब जेकब छोटा था तब भी उसका ईश्वर यह नहीं चाहता था $\uparrow$ क जेकब के पास खुद के 个िए क़ुछ भी हो । ना तो कभी कोई माँस आया और ना ही कोई स्वेटर यह देख कर तुम्हें महसूस होता है 个ि कहीं कुछ गडबड़ है क्योंकि इस बुढापे में भी जेकब के पास जूता नहीं है । यह देख कर तुम्हें पूर कर रोने का मन करता है क्योंक इस बुढापे में भी जेकब के पास जूता नहीं है । इसीलिए तुम करीब－करीब उत्तेजित होकर कहते हो ：क्या तुम्हारा यह ईञवर तुमसे प्यार करता है ？ तुम उसे इस तरह अपनी 个जिंदगी भंग क्यों करने देते हो？

इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले जेकब कुछ क्षण्णों तक मौन रहता है । उसके बाद वह तुम्हें बताता है ीक जितनी बार भी वह अपने ईशवर की आवाज़ सुनता था उतनी बार उसका हृदय परम शांतित से भर जाता था，और यही पांतित उसे इस आवाज़ द्वारा कही गयी सारी बातों को पूरा करने की पांकत देती थी। जेकब और उसके ईपवर के बीच में जो कुछ भी चल रहT था उसमे $\uparrow$ काी भी बाहरी आदमी को कोई सामंजस्य नज़र नहीं आता था । परन्तु जिस तरह वह अपने इस संबंध को अपने कमर्मों में अभव्यक्त करता था，वह लोगों

का ध्यान आकार्षत करता था । उसकी सभी बातें बहुत ही स्रुंदर, सादा और निष्कपट थीं। उसके पास इस पूरी बड़ी दुनिया का एक अनूठा चर्ष भी था ।

अपनी पत्नी की संगति को त्यागकर जब वह माकालेंग गाँव पहुँचा, तो जेकब एक १मट्टी की झ़ोप्डी बनाने में ज़ुट गया, जिसका इस्तेमाल वह अपने घर और चर्च दोनों रूप में करने वाला था । उसके मामा और माकलेलेग का वह चीफ़, १िन्होंने उसकी और उसके भाई की १वरासत की सम्पत्ति चुराई थी, बहुत पहले मर चुके थे । उसके मामा की मृत्युु के समय, ररक्तेदारों ने उस बची-खुपी सम्पत्त के लिए हैंगामा मचा दिया था जो उनकी नहीं थी, और एक-दूसरे की धीज्जयाँ उडा दी थी । ये रिप्तेदार गाँव की पीक्चम दिशा में रहते थे और सन्त लेबोजैंग के अनुयायी थे । सन्त लेबोजैंग की ही तरह, उसके रिशेदारों ने भी लोगों के सामने यही दिखावा १कया था $\uparrow क$ उन्हे जेकब के अचानक एवं अप्रत्याप्वात रूप से लौट आने की खरर ही नहीं थी । जैसे ही उसे यह अहसास हो गया १क वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपनी जीविवा खुदु क्मा सकता है, वह अपने मामा के घर से बाहर निकल गया और करीब चौदह साल तक गाँव से बाहर रहा था । परन्तु चोरों की तरह पहले चुपचाप जेकब के रिभ्तेदार गाँव की सूर्योदय १द्शा में जेकब की गतितिविधयों में गहरी 个दलचस्पी ले रहे थे क्योंक उन्हें यहहर था कि जेकब अपनी चुरायी हुई विरासत की सम्पर्ति के लिए कभी भी हैगामा खड़ा कर सकता है । उन्हें सन्त जेकब पर सन्त लेबोजैंग द्वारा चलाये जा रहे सारे काले जादू के बारे में भी पता था । किसी को भी यह ठीक से पता नहीं था १क अगर इस काले जादू की

पाकित जेकब को मारने में असफल हो गई है तो सन्त लेबोजेग सीधे उनकी हत्या क्यों नहीं करवा देते हैं । कुछ लोग यह सोचते थे १ि पा यद सन्त जेकब के ईप्वर की आवाज ने सन्त लेबोजैंग से बात की होगी और उन्हे यह कहा होगा कि किसी भी हालत में सन्त लेकब की हत्या नहीं करनी है । कहा जाता है कि गtव में यह अफ़्वाह सन्त लेबोजैंग द्वारा ही फेलाई गई थी ।

परन्तु गाँव की पूर्व दिशा मे सन्त चेकब की गीतीवीधयों को देख कर उनके १रपतेदार और महात्मा लेबोजैग हैसते-हैसते लोट-पोट हो रहे थे । अपनी झोपडी को पूरा करने के बाद, सन्त लेकब ने अपने लिए कुछ सस्ते कपडे उरीदे, जिसे उन्होंने पादरी के लबादे का रूप दे दिया और झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा सT कास गाइ 个िया । इसके बाद उन्होंने लकड़ी की एक मेज बना ती और तीन मोमबत्तीदान बना लिए । इन मोमबत्तीदानों को उन्होंने मेज़ पर स्थापित कर दिया और जब भी उनकी प्रार्थना करने की इच्छा होती तो वह हमेशा एक साफ ताजा पानी से भरा हुआ जग, उन मोमबत्ती दानों के पास रख देते । उत्तुक्तावश लोग हमेशा उनसे उस पानी भरे जग के बारे में सवाल पूछा करते थे और वह उन्हें सिर्फ़ यही उत्तर देते थे कि उनके ईश्वर ने उसे वहाँ पर पानी रखने का आदेशा दिया है । प्रार्थना की प्रत्येक सभा के बाद, वह इस पानी को बोतलों में भरकर, किसी भी द़:ख या बीमारी से पीड़त व्याक्त को मुफ्त में बाँट दिया करते थे । उनके ईपवर ने उन्हें यह आपवासन १द्या था १क यह पीवत्र जल लोगों के सारे दु: ख दूर कर देगा ।

सन्त जेकब द्वारा संचालित इस चर्च में आने के लिए बहुत ही सरल हृदय की जरूरत थी। महात्मा जेकब के पास जूते नहीं थे इसलिए वह अपनी सारी धर्मंक्रया नंगे पँ"व ही किया करते थे । बोतस्वाना में ऐसे बहुत सारे विचत्र-
 चमक-दमक और दिखावा था और इन सबके पीछे कोई न कोई कोष था । कभी-

कभी संत लेबोजैंग की तरह वे भी कई वर्षों तक ईझवर और ज़्षातान को एक ही वेदी पर रख देते थे और वहाँ पर धन की अथाह पृदद्व के सिवा और कुछ भी नहीं होता था । परन्तु इन सबसे भभन्न संत जेकब के पास सिर्फ़ अपने ईपवर की आवणज़ थी रजसकी वह आइ्ञा माना करते थे । अपने आपप को वह केसे संचालित करे, इसके लिए वह इसी आवाज़ द्वारा सछत से सखत आदेशों को प्राप्त किया करते थे 1 कभी भी किसी भी परिर्स्थीत में अपने चर्ष की सदस्यता के लिए कोई भी प्रचार करने की आज्ञा नहीं थी । इसके लिए उनके पास ख़ुद ही लोग भेजे जायॅगे। और उन्हें यह भी कहा गया था कि रोज़ के भोजन के लिए जरूरत भर बाना उन्हें दे दिया जायेगा लेकिकन इस दिये गये भोजन का आधा भाग उन्हे दरवाजे पर आये पहले आतीथ के साथ बाँट कर बाना होगा । इन आदेशोों से महात्मT जेकब कभी एक इंच भी नहीं हिले थे ।

दूसरा आपचर्य जेकब को ईझवर द्वारा भेजे गये अपने भक्तजनों को देख कर हुआ । एक दोपहर, सूर्यास्त के करीज, जब जेकब अपनी ड़ोपड़ी की खामोशी में बैठा हुआ था तो दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोलते हुए छ: छोटे काले बच्चों के सिरों ने बड़ी सतर्कता से अंदर की ओर झाका ।
"हम चर्च आये हैं, मारुत" ${ }^{*}$, बच्चों ने वहा ।
जेकब ख़ुशी से उछल कर बड़ हो गया और अपने लबादे को पहनने दौड़ पड़ा । बच्चों के ये प्राब्द उसके देखे गये एक स्वप्न से बहुत मेल खा रहे थे । उस स्वप्न में उसने एक गाना गाया था जो इस तरह था :

* माखित $=$ पुजारी/पादरी.

देखो, में परमानन्द की घटा पर फिर आंज्या, जब तुम मुझे देखो बच्चों,
तब तुम यह जस्र कहना : डूमेलैंग । हल्लेलूया
इस गाने की लय बहुत ही प्रफ़ूल्त थी। छोटी लड़कियाँ इस गाने को स्नुनकर भाव-विभोर हो उठीं और गाने की लय के साथ ताल १मलाते वक्त जब वे जोर-जोर से ताली बजा रही थीं तो उनकी स्कर्ट हवा में अर नीचे सरतरा रही थी । उस दिन के बाद से जेकब के अहाते में कभी न खत्म होने वाली गतिवीधयों की सरगर्मी श़ुरू हो गयी और जल्दी ही यह सरगर्मी गाँव की सूर्योदय दिशा में पूरी तरह फैल गयी । बच्चे लगातार उनके पास ये खबरें लाते रहते थे कि कोई वहाँ पर दु:ख से पीड़ित है तो कोई यहाँ पर बीमार है । और जल्दी ही लेकब को एक ड़ुंड बच्चों के पीछे धीरे-धीरे चलते हुए गाना गाते हुए दु: ख से पीड़त किसी व्यक्ति की झ़ोपड़ी की ओर मदद के ीलए जाते हुए देखा जाना एक भाम दृश्य हो गया था । इन सारे रोगियों का दु:ख या कष्ट समाप्त हो जाता था और लोग धीरे से उठकर अपने रोज के काम-धंधे में लग जाते थे 1

आपचर्य मिश्रित मनोरंजन की पहली प्रतितक्रया के बाद, किसी ने भी जेकब द्वारा संचतीलत इस चर्च की ओर ज्यादा ध्यान नहीं 广दया क्योंकि वह गरीब था और उसकी भक्तमंडली पूरी तरह से बच्चों की थी। कोई भी जुजुर्ग व्यक्ति इस चर्च का सदस्य नहीं बना, हालाँिक बच्चों की मदद से, उनमें से बहुतों ने जेकब के ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया
 भी थे, परन्तु वह हमेशा यही उत्तर देता था :
"कृपया पहले जाकर अपने मारुतित से इसकी आजाT ले लो ।"

परन्तु यह आक्ञा कभी नहीं $\uparrow म ल त ी ~ थ ी ~ । ~ फ ि र ~ भ ी ~ ज े क ब ~ क ी ~ ख ् य ा त ि त ~$ धीरे-धीरे निरंतर फैलती चली गई, लोग उसकी अच्छाईयाँ अपने जेसT सोचने वाले लोगों को बतलाते थे । इस तरह, जब ट्रक यात्र्र्यों को लेकर माकालेग पहुँचता था, तो आधे लोग जेकब की झोपड़ी की ओर राह करते थे और आधे लोग लेबोजैंग की हवेली की तरफ। यह लगभग ऐसा था मानो जेकब के पास जाने वाले लोगो, और लेबोजैग के पास जाने वाले लोगों के बीच कोई समानता ही नहीं थी। लोगों से लेबोजैग का रेशता १बल्फुल व्यापारिरों सा था । तुमने पैसT अदा किका या नहीं उसे बस इतने से ही मतलब था ।

अगर तुमने अच्छा वस्त्र धारण १क्या हुआ है और देखने में धनी लग रहे हो, तो तुरंत एक नौकर तुम्हारे पास आयेगा और तुम्हें लेबोजैंग के मखमली बैठकखाने में ले जायेगा । वहाँ जब तक लेबोजँग तुमसे $\uparrow$ मलने के 个लए खाली नहीं हो जाता तब तक उसकी रसोई से लगातार तुम्हारे लिए स्वाधिष्ट पकवानों का देर लगता रहता था । लेकन अगर तुमने फ्टे-चिटे चीथडे कपडेे पहने हूए है, तो तुम्हे पूरे दिन बाहर अहाते में बेठे रहना पड़ता, और लेबोजेंग से मुलाकात के बाद, भोजन की तलापा में गाँव में इधर-उधर भटकना पड़ता । लेबोजेंग अमीर और गरीब दोनों से ही पेसे लेकर सम्पन्न हो रहा था, परन्तु अपनी रसोई से अच्छी-अछ्छी बाने की चीज़े वह सिर्फ़ उनको देता था जिन्हे इसकी सबसे कम जरूरत थी। परनुतु चाहे वे गरीब हो या अंमीर, सब लेबोजेंग के पास एक ही मकसद से आते थे - उसकी विलक्षण पाक्ति का उपयोग करने ।

एक औरत हजारों मील सफर करके लेबोजेंग को सिर्फ यह बताने आती थी, कि बहुत १दन पहले से उसने पैसरे से भरा एक पर्स अपने १बस्तर के गद्ददे के नीचे छुपा कर रखा ह्वुआ है । एक १िन उसका पेसे का वह पर्स गायब हो गया और अब चोर का पता लगाना असंभव सा हो गया था । इसे सुनकर लेबोजेंग

थोडी देर तक चुप रहता, फिर अपनी बेधती हुई अँचे उस औरत पर गइ़ देता ।
"क्या बोनत्ले नाम की तुम्हारी कोई सहेली है ?" वह पूछता । और हतप्रभ अरत सिर्फ़ अपना सिर हिला देती ।
"अच्छा १फर ।" लेबोजेग कहता । "उसी ने तुम्हारा पर्स पष्चीस फरवरी को चुराया था ।"

या फफर, एक औरत कहती कि उसे अपने परित से अनांगनत कष्ट थे, क्योंक वह अचानक बहुत ज्यादा पीने लगा था । और लेबोजैंग कहता :
"क्या टोटो नाम का कोई उसका दोस्त है • . ? "अच्छा । टोटो नाम के इस व्यक्ति के दिमाग में एक उद्देश्य है, वह तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है । इसीलिए वह तुम्हारे पतित को पीने के लिए लतचाता है ।

लेबोजेग की पाकित्त सेसी थी : वह नाम, तारीख और भीविष्य सब कुछ बता देता था। परन्तु उसकी इन सेवाओं का घुल्क बहुत ज्यादा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी भीवष्यवाणियों से लोग गुप्त स्प से विषाक्त या पागल होते जा रहे थे, उसे सिर्फ़ पेसे लेने से मतलब था। परन्तु कम से कम इन नाम और तारीखों की भीवष्यवाणिणयाँ १दन की रोगानी तो झेल ही सकती थी । जसे हीं उसके दूसरे कारनामों का भेडा-फोड हुआ, लोगों को फिर से पाप की प्रकृति पर गहराई से सोच-१िवार करना पड़ा ।

माकालेंग, आये ट्रक भर यात्र्त्यों के दूसरे हिस्से के पास चोरी गये पर्स या प्वाराबी परित इत्या़िद जैसीं कोई कहानी नहीं होती थी परन्तु उनके हृदय में तीव्र वेदना होती थी। वे जेकब से कहते :
"मुझे बहुत सारी परेशानिन्या है । और मुझे पता नहीं है कि मे केसें उनका समाधान करँ ।"

वास्तीवक समस्या पर कभी कोई वाद-विवाद नहीं होता था । लोगों के उस समूह में से 个कसी एक व्याक्त के पास साल भर से कोई रोजगार नहीं होता था और उसका परिरवार निस्सहाय पड़ा रहता था । परन्तु जेकब से $म$ मलने के बाद और उसके चर्च की प्रार्थना में भामिल होने के बाद, उस व्यक्त
 नौकरी नहीं, परन्तु उसकी गरीबी जरूर कम हो जाती थी । वहां पर कुछ और भी था जो खुद व खुद बड़े ही स्वाभाविक ढंग से क़ुरु हो गया था - भेट आदान-प्रदान करने की पद्धीत । कोई भी व्यक्त जेकब की कुटिया से १बना पार्सल लिलए नहीं जाता था । बहुत से कृत्ञ मदद माँगने आये लोग अपने साथ जेकब के लिए भेट लेकर आते थे : एक बेग अनाज़, एक बेग चीनी, एक डब्बा अडा इत्याभद । इन्हीं भेट दी हुई चीज़ों से बहुत सारे दीन-हीन लोगों का पेट अच्छे-अच्छे भोजन से भर दिया जाता था, जिससे कि दे जेकब के घर से कभी भी भूषे पेट नहीं लौटते थे । फिर भी वास्तिवक तौर पर यह चर्च बच्चों का ही था । वे १दन दलने पर आते थे, और जब जेकब और बच्चे ईपवर से बातें करते थे तब बुजुर्ग एक कोने में श्रद्वान्नु दर्भाकों की तरह बेठे रहते थे । कोई भी इसकी आद्वतीयता पर प्रश्न करता प्रतीत नहीं होता था, १क दूध के दाँत १गरने की अपनी इस उम्र मे, सूर्यास्त होते ही आववलंब धर्गेपदेशा के ीलए उपर्थित हो जाना इन छोटे-छोटे बच्चों के ीलए भला कैसे संभव था । ऐसा नहीं था १क उन्हें कुछ समझ़ में आतT था, उन्हे तो जेकब का सरल सा प्रवचन भी समझं में नहीं आता था ।

इस तरह अपने ववचिच्न व्यक्साय का अनुसरण करते हुए माकालेंग के इन दोनो सन्तों की १ज़ंदगी के चारो ओर एक $\uparrow$ दनचर्या और धर्मीवृध सी स्थापित

हो गई थी । सन्त लेबोजैंग धनी होता चला गया, और अपनी कयामत के दिन पह्ँचने तक वह करीब-करीब करोड़पतित हो गया था । सन्त जेकब ने सिर्फ़ ईश्वर के प्रतित अपने प्रेम में वृंद्ध की थी । ऐसा प्रतीत होता है $\uparrow क$ इससे प्रसन्न होकर ईप्वर ने सन्त जेकब की †ज़ंदगी में एक और मोड़ का प्रबन्ध कर 个दया था 1 बहुत सालॉ तक अकेले रहने के बाद ईश्वर ने उसके 个िलए जोहाना नाम की पत्नी भेज दी।

जोहाना एक लम्बी और बहुत ही स्रुंदर औरत थी जिसके होठ बहुत ही बढिया ढंग से तराशे हुए थे । इन पर हमेशा एक मन्द-सी मुस्कान फेली रहती थी। और उसकी काली अँखों के चारों ओर घनी पलकों का गुच्छा भी था । इन दो आसाधारण विझेषताओं ने उस पर बहुत सारी मुसीबतें दायी थीं। वह ऐसी १कस्म की औरत थी जिसे मर्द दुबारा मुइकर देखना पसन्द करते थे । क्म आकर्षक औरतें समय की संवेदनशीलता के ज्या दा अनुरूप थीं, पादी जैसी कोई चीज़ तो बदी ही नही थी । जोहाना के पास हमेशा भादी के प्रस्ताव आते रहते थे, और हर बार उनके १पता से १िववाह करने का कियार करते हुए उसने चार बच्चे पैदा कर लिये थे, परन्तु ऐन मौके पर वह व्यक्त एकदम से गायब हो जाता था ।

कुछ सालॉ तक जोहाना अपने बड़े भाई के अहाते में रही, जोकिक पा दी-शुदा था । चूँंक उसकी शस्थात बच्चों वाली आववाहित माँ की थी,

इसीलए उसने घर चलाने की सारी बडी-बड़ी जिम्मेदारियाँ अपने अ्पर ले ती धीं ज़ेते पीरवार के कपड़े धोना, बाना पकाना, अपने एवं अपने भाई के बच्चों के कपड़े मरम्मत करना इत्या।द। उसके भाई की पत्नी काम-काज में अपने हाथ मेले कभी नहीं करती थी, या तो वह सुबह ग्यारह बजे तक १बस्तर पर पड़ी रहती थी या $\uparrow$ फर उठ कर चुस्त कपड़ों में सुसीज्जत होकर पूरा दिन रिश्तेदारों या दोस्तों से भमलने में व्यतीत करती थी। कम से कम, जोहाना तो यही तर्क 个दया करती थी $ि क$ उसके भाई को अपनी इस १बगडी हुई पतनी के लिए नौकर रखने की कोई जर्रत नहीं थी, जोहाना इस बात के लिए हमेशा सर्तक रहती थी कि घर के भोजन या किसी अन्य खर्प में किसी तरह की कोई बर्बादी ना हो । उसकी इन सब सेवाअं के बावजूद, उसके प्रशित उसके भाई का रवैया अचननक बदल गया । वह अपनी बहन से अक्सर गुस्साया और चिछचिड़ाया रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा यह कहकर उसका १सर खाती रहती थी :
"जोहाना के दो बच्चे अब स्कूल जाने की उम्र के हो गये है । क्या तुम उनकी फीस भरोगे ?"

और इसलिए जोहाना ने अपने-आपको पीरवार के सम्मेलन का सामना करते हुए पाया। 1 रपतेदार अहाते में जमT हुए और जोहाना के भाई ने उनके सामने अपनी शिकायत रखी कि वह जोहाना के तारे बच्चों और अपने बच्चों के भरण-पोषण का खर्व एक साथ वहन नहीं कर सकता । थोड़ा समय उन्होंने कोधधपूर्वक उसके ब्रे आचरण पर बहस करते हुए 个बताया, तैप्रया, कुलटा जैसे पबद उस पर उछाले और आरोप लगाया कि उसने अपने दुष्कर्मो को कभी गंभीरता से नहीं लिया । जोहाना ने यह सब कुछ बड़े आ राम से स्स्क़राते हुए सुना, खासकर अपनी भाभी की तेज, चिड़िचड़ायी हुई आवाज को|अगर जोहाना इस अहाते से चली जायेगी

तो क्या वह इस घर का पूरा काम करेगी ? अत में जोहाना को भी बोलने का मौषा १िदया गया। उसने गर्व से अपना सिर उठाया और एक पूरानी कहावत का उद्वरण १दया :
"में उस सबसे सहमत हूँ जो मेरे बारे में कहा गया हे" उसने कहा । परन्तु में सच मायने में एक औरत हूँ भैर कहावत के अनुसार सच्ची औरत के बच्चे कभी कमजोर नहीं होते हैं या मरते नहीं है ।

जोहाना ने बहुत 个िदन नोकरी की बोज में इधर-उधर भटकते हुए १बताए परन्तु उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक घर से दूसरे घर नोकरानी का काम ढूँढने के दराम्यान ही किसी ने उसे माकालेंग गाँव के तन्ता ेेकब के बारे में बताया था, जिन्होंने बहुत से लोगों को काम १िलवाया था और उनकी आत्माओं को आराम पहुँचाया था। एक दिन सुबह होने से पहले ही वह पैदल माकालेंग गाँव की ओर चल पडीी, ओर करीब दोपहर तक वहाँ पहुँव गयी ।

सन्त जेकब के दूसरे ममलने वालों की तरह, उसने ना तो उसकी गरीबी की ओर ध्यान दिया ओर ना ही उसके चर्च की सादगी की ओर बील्क वह सीधे उन्हें अपनी ज़िजदी की मूसीबतों और १नराभा के बारे में बतलाने लगी । मर्दों द्वारा एक के बाद दूसरी शादी का वादा, फिर इन पिताहीन बच्चों के साथ अकेले रह जाने का तनाव, इन सबको याद करके बताते वक्त वह बीच-बीच में रो भी रही थी । वह इतने अजीब ढंग से रो रही थी $\uparrow क$ उसकी दु:ब भरी कहानी पर अपना ध्यान केन्द्र्रत कर रहा जेकब भी उसके आँपुओं में उतझ कर रह गया। ये आँसू अवानक छोटी-छोटी लीड़यों में उमड़ते चले आ रहे थे जो उसकी घनी पलकों के गुच्छों में फैस्सकर १फर बड़ी सफाई ते उसकी गोद में रिगर जाते थे । आँूू का एक छींटा भी उसके चिकने तराशे हुए गालों को मेला नहीं

कर पाया था । यह बहुत कुछ एक औरत की भावात्मक प्रबलता की अभिव्यक्त की तरह था, जसे Pक अपने अँसुओं की तरह तात्कालिलक वर्तमान में, वह एक समय में एक ही चीज़ देखती थी, और अपने अतीत को लेकर ज्यादा परेशान नहीं थी । उसने गौर १क्या १क वास्तव में उसके अँसुओं की झड़ी तभी उत्पन्न होती थी जब वह अपने किस्सी मोह-भंग को शब्दों में याद करती थी, बाकी उसका सबक़छ ट्डुता और स्पष्ट था ।
"में इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि पूरी गलती मेरी ही है", उसने कहा मैं "हर बार में ही यह विश्वास कर लेती थी, कि मेरे होने वाले बच्चे का पपता मुझ़से भादी कर लेगा। मैने अपने इस गतत अनुमान की भारी कीमत चुकाई है । परन्तु यह कहावत अभी भी बंरकरार है : $\uparrow$ क सच्ची औरत के बच्चे आग में नहीं १िगर सकते है ।"

फिर अकस्मात् वह अपनी स्सुंदर आँखों से अपनी गोद की तरफ स्थिर टकटकी लगाये एक प्रतीक्षा वाली चुप्पी में लीन हो गई । जेकब भी हिपीक्वाया, वह उस ददन की एकमात्र आगुन्तक थी और वह जल्दी पहुँच गयी थी। वह बच्चों के 个बना अपने आगन्तुकों के लिए प्रार्थना कभी नहीं करता था क्योंकि वे अब उसकी १ज़ंदगी के अभन्न अंग थे । पा यद यह औरत अपने लिए कुछ भोजन बनाना पसंद करेगी । वह अत्यंत भूखी देख रही थी ।
"ही", उसने धीरे से कहा । "इस संसार में बहुत सी अच्छी कहावते है । एक कहावत यह भी है कि पैर हमेशा अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है । ऐेसा हो सकता है १कसी १दन में तुम्हारे गाँव से गुजँँ और भूख से पीड़त रहूँ । तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ भोजन बनाने के लिए खाना पकाने के बर्तन की तरफ दौड पडोगी। इसलिए मैं तुम्हे अपने उस उपकार को करने से पहले ही उसकी कीमत चुका रहा हूँ । एक कोने में तुत्हें एक बोरा अनाज़ पड़ा मिलेगा और

उसके पास ही एक प्लेट माँस भी । कुछ भोजन बना कर बा लो ।"
एक छोटा सT सुखद आक्रर्य कT भाव उसके चेहरे पर दोड़ गया । वह बडे़े सतीके से अपने आप में पीररूर्ण अंदाज़ से उठी और क्सा ही करने में ज़ुट गयी जैसा कि ेेकब ने अपने गम्भीर तल्लीन भाव से आदेक्ष १दया था ।"तो यह सय हे", अनाज़ के बोरे में हाथ डालते हुए उसने सोचा । "अदमी की अच्छाई क्मर्ं और ज़ाबदों दोनों ही में ओभव्यक्त होती है। में कितनी भाग्यकाली रही $1 क$ मेंने यह यात्रा की । इसी क्षण से मेरे सारे दु:ब दूर हो गये ।"

वापस लौटने के लिलए उसे बहलत दूर की यात्रा करनी थी, इसीलए शबना ज्यादा वक्त तैवाये जेकब ने तुरंत बच्चों को संदेश्ञ भेज १द्या जिससे १िक जैसे ही वह अपना भोजन खत्म करके उठे उसे प्रार्थना और पीवत्र जल प्राप्त हो जाये । पतक झपपते ही उसका अहाता चारों रिद्वाओं से दौड़ते हुए बच्चों के कदमों से भर गया । दीलया रिहलाते-रिहलाते जोहाना कुछ देर के लिए आशचर्थर्पीकत होकर इन बच्चों को देखने के लिए स्क गई । तो यह भी सच ही था, कि सन्त बच्चों का रर्च चताते थे । १जस औरत ने उसे यह बात बतायी थी, वह सिर्फ अपने कथे उचका कर मुस्कुरायी थी। बहुत से जिज्ञास्तु लोग, सन्त जेकब के प्रतित अपनी गहरी भ्रढ़ा के कारण, इस मामले पर सवाल करने से कतराते थे ।
"मुझे अपने बच्चों को इस चर्च में जस्र लाना चाहिए", जोहाना ने अपने मन में सोचा । "यहाँ सिर्फ़ अच्छाई ही अच्छाई है ।"

एक घंटे बाद जोहाना तेज, फुरतीले कदमों से अपने घर की ओंर जा रही थी। सेसT लग रहा था मानों एक मन्द हवा उसे उडाते हुए अपने घर की ओर ले जा रही हो । अपने सिर पर वह अपने और अपने बच्वों के तिए थोड़ा अनाज़, कुछ अडे, चीनी और चाय दोकर ले जा रही थी । ओर अपने हृदय में वह गाते हुए बच्चों की जीती-जागती स्मृति के साथ आंयी थी ।
"में कितनी भाग्यशाली हृँ", उसने सोचा । "आज का दिन कितना अच्छा रहा ।"

उस रात जब अफेले जेकब अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था तो उसने पाया 1 क उसका मन इधर-उधर भटक रहा था । इस वक्त हमेशा उसकी आत्मा †दन की चिन्ताओं से दूर पांतित और आTजादी की ऊँची उडान भरती रहती थी । परन्तु आज की रात छोटी-छोटी बातो से अपना जी बहलाते हुए अौर अपना मनोरंजन करते हुए वह दृदता से धरती पर ही जमी रही । पहले उसने कहा :
"ओह, तो लोग भभन्न-भभन्न तरीके से रोते है । कुछ लोग सेसे रोते है जैसे वे सूखी धरती पर अँसू उगल रहे हों।

फिर वह अपने आपको इस सस्ते मनोरंजन से रोकता और जोर से बडबड़ा उठता :
"परन्तु मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, और मेरी उम्र भी पचपन साल के आस-पास होगी, फफर अपनी घढती हुई उम के बारे में सोचकर वह गहरी साँस छोइता । लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह खेल फफर से प़ुरू हो जाता :
"दलिया हमेशा दीलया ही होता है परन्तु कुछ लोग दूसरों से ज्यादा अच्छा बाना पकाते है ... ।"

यह खेल धोड़ी देर तक चलता रहा अंर जेकब इस बात से बबल्कुल अनाभ国 था कि वास्तव में वह अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। यह त्थित अचनकक ही उसके ईप्वर की आTवाज़ से भंग हो गई, जो बड़े जोर से और स्पष्ट रूप से उसके कानों में झब्दायमान हो रही थी । उसके ईश्वर की आवाज़ ने कहा :
"तुम बहुत ही बेवकूफ व्योक्त हो जेकब । तुमने अपनी होने वाली पत्नी को भला इतनी जल्दी कैसे जाने 个दया ?"

खुद को धोडा असंतुलित पकड़े जाने पर, पहली बार जेकब ने अपने ईप्वर को उत्तर दिया । उसने कहा :
"परन्तु में तो पहले ही ब्बुढापे में कदम रख चुका हूँ और वह करीब उनृतीस साल की दिखती है ।"

और वह भौचक्के भाव से सुडा और अपने कंधे के अपर घूर कर देखा । परन्तु इसके बाद वहाँ कोई आवाज़ नहीं हुई, सिवा $\cdots$ हैसी के एक हल्के से अहसास के सिवा । घबराया हुआ और चकराया हुआ जेकब उठ खड़ हुआ और ज़म़ीन पर कम्बल १बछाने लगा ।

एक महीना बीत गया, फिर एक इतवार की सुबह, जोहाना एक बार फिर उन ट्रक भरे यात्र्र्यों के साथ माकालेंग गाँव आयी, इस बार वह अपने साध अपने चारों बच्चों को भी लेकर आयी थी । वह नये सूती फ्राक और छोटी एडी वाली जूती में बहुत ही अच्छी लग रही थी। सन्त जेकब से पहली बार मिलने के एक $\uparrow$ दन बाद ही उसे एक धनी व्याक्त के घर दर रैन्ड महीने की पगार पर खाना बनाने और घर सँभालने की नौकरी ममल गयी थी। क्क्सी तरह से सन्त जेकब के हृदय को उसके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन चूँंक उसके अहाते में जमT दूसरे भक्तजन उसके हृदय के इस रहस्य से अनभभज्ञ थे इसीलए किसी ने भी यह गौर नहीं किया कि सन्त जेकब जानबूझ कर जोहाना की दिशा में

नहीं देख रहे थे । परन्तु उनके हृदय में असीम प्रसन्नता और अँखों में एक लौ सी चमक रही थी। सन्त जेकब के हृद्य की ढ़ुशी ने जल्दी ही सब पर अपना असर दिखाया । तत्काल एक अप्रत्या शित दावत का प्रबन्थ हो गया 1 कोई व्यांक्त अचानक बाहर से एक बकरा खरीद कर ले आया, तो कोई चावल, और कुछ तोग सलाद के शिए सीब्जया खरीद कर ले आये, और औरतें इस दावत की तैयारी करने इधर-उधर दौडने लगी । बच्चे भी अपने साफ-सुथरे चेहरे और धुली हुई इतवार की पोशाक पहने हाजिर हो गये और आततथयों के बीच बेठकर सन्त जेकब द्वारा सिखाये गये गानों को ताली बजा-बजाकर गाने लगे । माकालेंग गाँव के निवासी भौचक्के थे । इसके पहले उन्होने कभी सन्त लेकाब के अहाते से ऐसा घोरगुल नहीं सुना था ।
"भायद महात्मT जेकब किसी पादी की दावत दे रहे हैं", उन्होंने वहा । "भायद उनके किसी भक्त की पा़दी हो रेही है ।"

और वे सन्त नेकब के अहाते की ओर जाने के लिए जल्दीजल्दी तैयार होने लगे । परन्तु प्रत्यक्ष तार पर वहां पर कोई वर या वधू नही था । चारों तरफ सिर्फ खुशी छायी हुई थी । उस दिन प्रार्थना भी नहीं की गई और ना ही किसी को परिवत्र जल बाँटा गया । सूर्यास्त के समय, जब ट्रक फफर सारे यात्रियों को वापस अपने-अपने गाँव ले जाने आया तो कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाह रहा था । अंत में ट्रक के ड्राईवर को बाहर निकल कर लोगों को डॉटना पड़ा :
"इधर देखो, लोगो", वह चिल्बाया, "कोई भी मुझे ज्यादा देर काम करने के पैसे नहीं देता है । मुझ़े अपनी पत्नी अर रंच्चों के पास वापस जाना है ।"

लातुप भरी, टुकुर-ट्कुर नज़रों से ताकते हुए यात्रीगण धीरे से ट्रक पर चद़ गये । वे अपने-आप से यह लगातार दुहराते रहे कि अग्ने इतवार को वे

सन्त जेकब से १मलने जस्र आययेगे । पूंकि संत जेकब इतने हठी थे १क ऐेती १क्सी भी १िदा में उजसमें जोहाना की उपस्स्थित हो सक्ती थी उन्होने देखना ही छोड $\uparrow$ दया था, इसीलए वह यह देखने से चूक गये कि ट्रक पर चढने वाले याशित्र्यों में जोहाना नहीं थी। परन्तु ट्रक की 个दभ्भा में वह बहुत देर तक घूरते रहे थे, तब तक १क लाल दहकता हुआ सूरज शिधितज के पीछे छुप नहीं गया धा । उदासी और विषाद से उनका हृदय से भर भर गया जंसे माकालेंग पर अपानक काती रात छा गयी हो । गहरी सौस भरते हुए वह धीरे-धीरे अपने पैर घसीटते हुए अपनी एकान्त ड़ोपड़ी की ओर बढ़ गए। यह तो अच्छा था कि सन्त लेकब के पास एक मजबूत 个दल था कयोंकि जैसे ही उन्होंने अपनी झोपड़ी के दरवाजे को धन्का देकर बोला दहक्ता हुआ सूरज पतटा और अधेरे में चॉध्याती हुई रोशनी की तरह चमकने लगा। जोहाना वहाँ पर्मा पर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी । सन्त जेकब एक भी शब्द नहीं बोल पाये। वह बहुत देर तक दरवाजे पर हक्केबक्े बड़े रहे । जोहाना ढेर सारे साफ सुथरे अँसुओं की झ़ीइयाँ रोई क्योंक वह अपने इस व्यवहार का कारण नहीं बता पा रही थी, सिवाय इसके कि ट्रक पर चढ कर जाना उसे उसकी अपनी मृत्यु के समान तगा था । परन्तु डेकब की इस चुप्पी से उरकर उसने दर्द भरे अंदाज़ में क्टा :
"कृपया मुझे माफ कर दो । में यहाँ पर बहलत खुग्ता हूँ ।"
माकालेंग गाँव के िनवा सियों के आशचर्य की कल्पना करो। दूसरे रदन सोमवार की सुबह उन्हें अविवश्वास से अपनी अँचे मतनी पडी और उन्हें अपनी समझ़दारी पर भाक होने लगा, क्योरक तन्त जेकब वहाँ अपने अहाते में एक ओरत के साथ एक मिट्टी की ड़ोपडी बना रहे थे । सन्त गेकब इतने लोे अर्से तक बह्मपारी रह चुके थे कि लोगों ने उन्हें सामान्य व्यक्त की गिनती में रबना ही छोड १दया था । गाँव के कुछ अफ़्वाह फैलाने वाले लोगों ने इस अचानक आये बदलाव का पूरा विवरण पाने की आशा में, जल्दी से अपना फावइा और आती उठाया

अरैर झोपड़ी बनाने में मदद करने सन्त जेकब के अहाते की ओर चल पड़े । दोपहर तक दीवार पूरी हो गई और सन्त जेकब ने छप्पर वाली छत के तिए ढाँचा भी तैयार कर 个लया । उस दोपहर इन अफ़्वाह फ़्लाने वाले लोगों की गाँव की औरतों द्वारा खूब आवे-भगत की गयी ।
"क्या यह सच है", उन्होने पूछा । "सन्त जेकब ने एक नयी औरत कर ली है ।"

एक बार उनकी विनोद-वृत्ति इसके असर से प्रभावित हृई तो वे जमीन पर हैसते-हैसते तब तक लोट-पोट होती रहीं जब तक उनकी आँखों से आँसू न बह पड़े । इस प्रकार यह एक स्वीकृत तथ्य बन गया कि जोहाना सन्त ोेकब की वैध पत्नी थी ।

जहाँ तक जेकब का सवाल था उसके लिलए तो रहने और सीखने के लिए एक पूरी नयी द्वानयाँ का द्वार ही खुल गया था । उसने जल्दी ही यह पाया कि उसका घर बड़ी ही आांतित से घड़ी के समय की सूक्ष्मता से ऐसी औरत द्वारा चलाया जा रहा था जो इस देश्र की प्रथा और रिवाज़ से अच्छी तरह वांकफ है । जेकब के पास इन १रवाज़ों की पूरी जानकारी नहीं थी क्योंकि उसका लालन-पालन घर-गृहस्थी से अलग रहने वाले १क्सीजाएित बहिषफृत की तरह हुआ था और आँजकल उसे ऐसT महसूस हो रहा था मानो वह अपने उस बचपन में लौट गया हो, जब उसकी माँ जिंदा थी.। उसकी पहली पत्नी ज़ोहाना से बहुत ही भभन्न औरत थी, वह बहुत ही आध्रुनिक, निर्भीक और जनजातित वालों से बहुत ही भभन्न थी । अगर प्रथा जेसी कोई चीज़ थी जो बच्चों और बुजुर्गो के व्यवहार को नियान्त्रत करती थी तो उसकी पहली पत्नी को इसका ज़रा भी ज्ञान नहीं था । अब जोहाना से वह सीखे रहा था कि ऐेसे बहुत से कठोर और पक्क. कानून थे जो पारिवाशरक जीवन के आचरण का नियंत्रण करते थे । इतने

सारे १पताहीन बच्चों को पेंदा करने के बावजूद उसने सबको अपने बपपन में सीखे रस्मो-रेखाज़ की शिक्षा दी थी ताकिक वे दुनिया के सबते ज्यादा अनुशापित बच्चों में से हों। बच्चों के १ितर लेकब को १िपता के सूप में ग्रहण करना बहुत ही आसान और सहज काम था क्योंकि रिवाज़ के अनुसार सारे बुणुर्ग लोग बच्चों के माता-१िपता के समान समझे जाते थे ।

जेकब यह देखकर हैरान था 个क अचानक इतने सारे बच्चों के आ जाने के बावजूद उसके घर में कोई भी चीज़ बेजगह नहीं पड़ी रहती थी । अगर कोई भतीथ आता और उसे पाय दी जाती, तो १बना १िवम्ब किये कोई एक बच्चा प्रकट होता और पर्शा पर पड़ी पाय की ट्रे हटा देता। १फर जल्दी ही पाय की प्याती ओर अन्य बर्तनों को धोकर सलीके से सज़ा १िद्या जाता । वहां हमेशा ही धीरे से इधर-उधर हतचल होती रहती थी । छोटे लड़के और लइडक्यों के लिए हमेशा वहाँ पर काम-काज लगा रहता था । वहाँ हमेशा लक्डी और पानी ढोकर लाना होता था, अनाज़ कूटना और फर्झ पर द्वाडू देनी होती थी और दिन के समय एक क्षण के तिए भी बच्चे ेेकार नहीं बेठते थे । अपने बपपन की मुसीबतों को याद करके, जब वह बेलने के लिए तरसा करता था, एक १दन जेकब ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया :
"बच्चों के १िए इतना अभिक काम क्यों 2 " उसने पूछा । "उन्हें बेलने के रिलए वक्त कब मिलता है ?"

वह थोड़ी देर के रिए अपनी गोद की तरफ $\uparrow स ् थ र ~ भ ा व ~ स े ~ घ ू र त े ~ ह ु ए ~$ चुप रही। फिर उसने एक हल्फी सी. मुस्कान के साय उत्तर १द्या :
"हमे बच्चों को वास्तावकता सिखानी चाहिए, स्वामी। क्या तिंदगी खेत हे ? नहीं, पिंद़ंदगी कष्ट है। इसीतिए बच्चों के लिए छोटेपन में ही यह पाठ सीखना बेहतर है ताक्क वे विपत्ति का सुकाबला कर पाएँ।"

उसका तर्क बहुत ही संगतपूर्ण था, लेकिन फिर भी उसके चर्च में उपत्थित होने के लिए बच्चों की उत्तुकता को देखकर जेकब सोच में पड़ गया । उसे तब यह पता चला कि उसका चर्च ही एक ऐसी जगह थी, जहाँ बच्पे आराम कर सकते थे, एक साथ गा और बेल सकते थे । उसने इसीलए यह निपचय कर लिया १क आगे से अब उसके चर्ष में कोई धर्मोपदेश नहीं होगा, 个सर्फ़ गाना और खेल होगा । पायद ईश्वर ने बच्चों को वह सारा कष्ट सहते हुए देख लिया था । परन्तु उसने इस बात का जिक्क अपनी पत्नी से नहीं किया, क्योंकि आधे मन से वह भी अपनी पत्नी के बच्चों के लालन-पालन करने के तरीके से सहमत था । उसकी पत्नी द्वारा सिखाये गये आधे रस्मो रिवाज़ उसके ईश्वर द्वारा बताई गयी देर सारी अच्छी चीज़ों से भी मिलते-जुलते थे । अपनी माता के प्रतिशक्षण से बच्चे रोटी के ट्डकडों को अपपस में बराबर बाटकर खाते थे, या फिर अगर सामने से कोई बच्चा गुणर रहा होता तो उसके साथ बाँट कर खाते थे । जेकब अपनी नयी पत्नी द्वारा १दषाई गयी इन सारी चीजों पर मनन करता था, और उन १रवाजों पर भी विचार करता जिसका अनुसरण वह इतनी कडाई से इसलिए करती थी ताकि वह अपने बच्चों को दूसरों के साथ रहने का सही तरीका सिखा सके ।

एक और घटना ने माकालेंग गाँव में आтशर्य की सनतनी फेता दी । जेकाब के पास अब परिरवार था किन्तु उसके व्यव्ताय से उसे कोई पेसा नहीं मिलता था। दो लइको स्कूल जाने की उम्र के हो गये थे जिन्हे कपडे और स्कूल फीस की जलरत थी। इसतिए प्रतितीदन सुबह वह गाँव में इथर-उधर आतीरिक्त काम करते हुए बिताता था. ताकि अपने परिरार की किसी भी जर्रत के लिए उसके हाथ में थोड़े बहुत पेसे आ जाये । गाँव की औरते कहती थीं कि जोहाना सचमुच भाग्या़ाली है जो उसे इतना अच्छा परित मिला है । अगर सन्त जेकब भी सन्त लेबोजैंग जैसT पादरी बनने की नीचता करता तो वह भी लोगों से अपने चर्च के १लए अच्छा-बासT चन्दा इकट्ठा कर सकता था । परन्तु सन्त जेकब हमेशा

यही कहा करते थे : "कृपया मेरे चर्च में आामिल होने से पहले अपने पादरी से इसकी आइT ले लो ।" और, भला कौन पादरी इसकी आज्ञा देता, जब आञT देने का अर्थ अपनी एक रूपये की धेली से वंचित होना हो ।

माकालेंग गाँव के निवासियों के इन १वपार-个वमर्गों के धोडे १िन बाद ही सन्त लेबोजैग की दुनिनया एक धमाके के साथ धराभायी होकर १गर पड़ी । यह सब बहुत ही सहजता से ज़ुरू हुआ था । माकालेंग गाँव का एक केलेपिले नाम का व्योक्त, गाँव से तीस मील दूर, बडे रेलवे वाले गाँव में व्यापार के सिलसिले में अटक गया । उसके घर के तरफ जाने वाली आखरी गाड़ी छूट गयी थी और इसीलए उसने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया । जैसे ही वह माकालेंग गाँव के 个नकट पहुँचा, उसने सड़क के एक किनारे पर एक बडी सीं कार खडी देखी और पास ही की झाड़यों से उसने बहस करती हुई ऊँची आवाज़ सुनी । महज उत्सुक्तावश की इतनी रात गये इन झाएडयों में लोग क्या कर रहे हैं, वह मुड़ा और धीरे से उनके पास झाएडयों में सरक गया । जल्दी ही वह उनकी बातथीत को साफ्साफ सून पा रहा था । एक अनजान आवTज़ कह रही थी : "यह तुम्हारे साथ हर बार की समस्या है, लेबोजैंग । तुम हमेशा प्रारीर का सबसे बीढ़ा हिस्स चाहते हो ।"

लेबोजैंग बहुत ही अप्रसन्न प्रतीत हो रहा था । उसने कहा, "में तुम्हे कह रहा ह्टूं बोगोसी, अगर तुम दिल को मेरे हवाले नहीं करोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेगे ।"

केलापपले, आगे और कुछ स्रुनने के लिए र्वा नहीं । वास्तव में, डर से उसके पैर काँप रहे थे । वह अक्सर यह कहता है १क उसे याद नहीं है $\uparrow$ क वह इतनी तेज गति से माकालेंग गाँव वापस केसे आ गया था । उसे यह अच्छी तरह से पता चल गया था १क वह बातवीत तभी दी गई विसी बील के बारे में थी । सबसे पहला विचार उसके मन में अपनी जिंदगी बचाने का आया लेकिन आपर्च्य से उसने अपनी काँपती हुई टॉंगों को पूलिस स्टेयान की ओर जाते पाया । और इस तरह पुलिस ने लेबोजैंग और दो अन्य व्यक्तयों को घेर लिया, उनमें से एक पेपो से ओड़ा था और दूसरा एक चीफ़ । उन्होंने तीनो व्यक्तयों को, एक मरे हुए बच्चे के पारीर के टूकडों को हाथ में पकडे हुए गिरफ्लार 个कया । यह , पहली बार था जब इन पार्पों को करने वाले रंगे हाथ पकड़े गये थे । अक्सर विकृत लागें तो मिला करती थीं लेकन कातिल शायद ही कभी पक्डा जाता था ।

बड़ी भयानक स्थित थी। चीक़ और ओझा तुरंत सरकारी गवाह बन गये और सारा दोष लेबोजैंग पर मढ़ १दया गया । ओझा ने आधिकारियों को अन्य बीस बील दिये गये बच्चों की कबत्र को दिखाने की भी कृपा की तारिक लेबोजैंग के १वरुद्ध केस को और मज़बूत किया जा सके । उन्होंने बताया कि वे इस तरह के कत्ल इसलिलए किकया करते थे तारिक चीफ़ जैसे दृसरे धनी लोगों के मवेपायों को तन्दुरूस्त करने के ीलए दवा बनायी जा सके । लेबोजँग वर्षा भी करवा सकता था । लेबोजेग द्वारा बनायी गई यह दवा बहुत १दनों से जमीन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। वह यह दवा बहुत दिनों से बनाता आ रहा था और इसके १लिए १पछले बीस वर्षो से वह मर्द, औरतों और बच्चों का कत्ल करता आ रहा था । वह एक ईसाई चर्च का पादरी भी रह चुका था, जजसके लबादे के पीछे एक बड़ा सT नीला कास बना हुआ था ।

लेबोजैंग को मृत्यु दंड की सज़ा भमली । परन्तु कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई । लेबोजँग की मृत्यु के बाद एक विचित्र घटना घटी । लोग कहते है कि

लेबोजेग की आत्मा कत्र से वापस लौट आयी थी। और रात के समय उसकी आत्मा लगातार उन लोगों का दरवाजा बटखटाती रहती थी जिनको उसने अपनी यह दवा बेपी थी। इनमें से कुछ लोगों ने तो अपना बोरिया-个िस्तर बाधा और भाग बड़े हुए। कुछ पागल हो गये। कुष लोग यह भी कहते है कि लेबोजैग की आत्मा ल्लजारस की तरह थी । लेबोजैग १िजन लोगों को रात में जगाता था उनसे रिर्फ़फ इतना वहना चाहता था - अपने सहयोगी धार्मर्मक कातितलों को - โि वे लोगों की जान लेने से बाज आयें, नहीं तो उन्हे भी उसकी तरह बहुत यातना भोगनी होगी ।

## लाईफ़

बोतस्वTना की 1966 की आणादी से पहले 1963 में जब पहली बार बोतस्वाना और दी ष्षण अक्रीका के बीच सीमा स्थापित हुई, तो बोतस्वाना में जन्मे सभी नागररको को वापस घर आना पड्डा था । पुराने औपनिवेशिक दिनों में सबकुछ घुल गिल सा गया था और इन दोनों देशों के बीच लोगों के आने-जाने का सिलसिला निरन्तर सालॉ साल तक चलता रहा था । खास कर अगर यह खान में काम करने वाले प्रवासी मज़दूर थे तो इनके वहाँ रहने की अवर्ध छोटी होती थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो वहा पर पक्के रोज़गार के साथ बस गये थे । इन्हीं बसे हुए प्रवासियों को उजाइ कर मुख्यतया ग्रामीण जीवन वाले गाँवों में वाभपस भेज दिया गया था । वा१पसी में वे अपने साथ थोडी बहुत विवेदेशी सम्यता अरै पाहरी आदतों को भी लेकर आये थे, जिन्हें वे अपना चुके थे । गाँव के लोगो ने इन सब के प्रति अपनी सुपिवथा के अनुसार ही प्रतितक्का व्यक्त की, जो उन्हे भाया या जो उनके लिए फायदेमेंद धा उसे वे अपना लेते थे, उदाहरण के लिए १िश्वास द्वारा चंगा करने वाली १िगरजाधर की पूणा-पद्वशित, जो बड़ी तेजी से लोगों के बीच प्रर्चलत हो गई थी । लेकन जो उनके लिए हानिकारक था उसका वे बहिष्कार कर देते थे । लाईफू के कत्ल के पीछे भी ब हिष्कार की यही जटिल भावना थी ।

दस साल की छोटी उम्र में ही लाईकु अपने माता-१पता के साथ इस गाँव को छोड़कर जोहान्नेसबर्ग चली गयी थी। वहाँ लाईफू के माता-१पता की मृत्यू हो गयी थी, और सत्रह साल बाद जब लाईफु वापस गाँव तौटी, तो उसने

पाया कि गाँव की प्रथा के अनुसार उसका अपना पुराना घर अभी भी बरकरार
 वाले उसे तुर्रत भद्रतTपूर्वक गाँव के मध्य भाग में स्थित मोरापेदी अहाते में ले गये। मोरापेदी परिरार का अहाता १बल्कुल वैसे ही पड़ा हुआT था जैसT १क वे उसे छोड़ कर गये थे सिवाय इसके कि †नर्जनता के कारण उसकी अस्थति दयनीय सी लगती थी । इस रिट्टी की झोपड़ी के छप्पर पर मिट्टी के ट्रुके़े जम गये थे । १जनपर चींटियों ने अपने बबल बना लिए थे, लकड़ी के बाँस जो ड़ोपड़ी की कईइयों को सहारा दिये हृए थे, एक ओर द्षुक गये थे, क्योकि चींटटयों ने उन्हे जड से खोखला कर ९दया था । रबड की बाइ ने बेटंगे सूप से फैलकर अहाते को ऐेसे घेर लिया था कि उसके सायों के कारण सूरज की रोपानी अहाते में नहीं हुस पाती थी । मौसमी बारिपों के कारण तरह-तरह के खर-पतवार अहाते में उग आये थे ।

लाईफ की होने वाली पड्रोसी औरतें समूह बनाकर लगातार उसके पास खड़ी रहीं ।
"हम इस अहाते को सुव्यवर्वस्थत करने में तुम्हारी मदद करेगे" उन्होंने भद्रतापूर्वक कहा । "हमे इस बात से बहुत दु़ी़ी है 1 क हमारी एक बच्ची घर वापस लौट आयी है ।"

वे पाहर की इस लइकी की चुस्ती से बहुत प्रभापवत हुई थीं । वे अक्सर पुराने कपड़े ही पहना करती थीं अंर अपने सबसे बादया कपड़े पा़ी-个ववाह जैसे खास मौकों के C लए बया कर रखती थी, लेकिन $९$ फर भी उनके ये सबसे बीदिया कपड़े साधारण सूती प्रन्ट ही होते थे । परन्तु यह लड़की क्रीम रंग के मैंहगे लिनन कपडे़े की ड्रेस पहने हुई थी जिसकी सिलाई उसके लंबे, छरहरे बदन के मुताबिक की गई थी । उसका व्यवहार खुमामजाज, ज़िन्दा़दल और दोस्ताना था और वह

उुलकर एवं ज़ोर से हैसती थी। उसके बात करने का अदाज़ तेज और उत्तेज़क था परन्तु यह सब उसके व्याक्तत्व से पूरी तरह मेल बाता था ।
"यह हमारे बीच कुछ रोशनी लायेगी", काम श़ाहु करने के 个िए औज़ार लाते वक्त अरतरों ने आपस में कहा था । वे सदेव रोभानी के लिए इच्छुक रहती थीं, जिसका मतलब यह था १क वे उन नये विवारों को पाने के लिए सदेव उत्सुक रहती थीं जो उनको गाँवों की रोज़मर्रा की साधारण १ज़ंदगी में ताज़गी भर दे ।

मोरापेदी के अहाते के बगल में रहने वाली एक ओरत ने लाईक को अपने घर में मेहमानवणज़ी का तब तक निमन्र्रण दे १दया जब तक उसका अपना अहाता पूरी तरह से सुव्यवीस्थत न हो जाये। उतने लाईफ का नया चमचमाता सूटवेस उठाया और लाईफ को अपने घर ले आई, जहाँ लाईफ जल्दी ही हर तरह के प्यार भरे आदर सत्कार से १घर गयी थी, उसके बेठने के ल़लए छावृ में एक नीचा स्टृत रखा गया, एक छोटी लइ़की भर्शमाते हुए उसके हाथ धोने के लिए पानी का कटोरा लेकर आगे आयी, और इत तब के बाद उसके सामने उसे एक ट्रे पर एक कटोरा मीट और एक कटोरा बीर परोस दी गई तारक वह घर की इस लम्बी यात्रा की धकान को भिटा सके और एक बार १िर से तरो-ताजा हो जाये। दूसरी अरैरते फावडे लेकर तेजी से उसके अहाते के अंदर आयीं ताशिक वे अहाते में उग आई घास और जंगली ड़ा़ड़ियों की सफाई कर सके । और वे मिट्टी की दीवार को पोतने के लिए एक टोकरी मिट्टी और एक बाल्टी पानी भी तेकर आयीं और उन्हॉने इस मिट्टी की झ़ोपड़ी को ओस्थर, ह़ुके हुए बाँस को ठीक करने के शिए दो बेकार व्याक्त भी ढ्रंढ तिये थे । मदद करने की ऐेसी सद्भावना का प्रदर्श्न गाँव के लोग अक्सर किया करते थे, परन्तु इस बार वे यह देखकर बहुत छुक्षा थे $\uparrow \Phi$ इस नये आगन्तुक के पास पेते का असीम उज़ाना था १जसे

वह दिल खोलकर लोगों पर ल़ूटाती थी । उसके अहाते में काम करने वाला मज़दूरों का दल सर्फ इतना इञारा ही करता कि एक बड़ी-सी लोहे की कद्वाई में धीरे-धीरे उबलता हुआ बकरे का माँस काम को तेजी के साथ बढ़ने में मदद करेगा और लाईफ तुरंत एक बकरे, चाय, दूध, चीनी ढेरों बीर या कोई भी ऐेस्ती चीज़ जिसके १िलए ये मज़दूर इच्छा जाहिर करते थे, खरीदने के 个िए पैसे दे देती थी । इस वजह से लोगों को लाईफ़ के अहाते को सुव्यवस्थित करने की यह दो सप्ताह की अवाध किसी लम्बे विवाहोत्सव सी लगी थी, क्योंकि लोग अक्सर पादी ब्याह में ही इतना खाते थे ।
"तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है, हमारी बच्ची ?" अंत में एक औरत ने उत्पुक्तावशा पूछ ही लिया ।
"जोहान्नेसबर्ग में पैसां पानी की तरह बहता है", लाईफु ने अपनी प्रफुल्ल और उन्मत्त हैसी के साथ ज़वाब दिया । "आपको सिर्फ़ उसे पाने का तरीका आना चाधहए।"

औरतों ने इस बात पर पूरी तरह से १वश्वास नहीं किया । उन्होंने आपस में कहा $\uparrow$ क जोहान्नेसबर्ग में उनकी बच्ची का जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था । कर्मखर्व और सच्चाई ही ग्रामीण-जीवन की दो प्रमुख आधारीभालाये थीं और सबको यह पता था कि कोई भी व्याक्त एक ही साथ ईमानदार और धनी दोनों नहीं हो सकता था, वे एक-एक पाई करके जोइते थे और उन्हें यह पता था Pक उन्होने उसे किस तरह से कमाया था - कड़ी मेहनत से । उन्होंने पैसे की कभी भी सेसे गड़े़े के स्प में कल्पना नहीं की थी जजसका तला ही न हो । उन्हें पता था $9 \Phi$ पैसा हमेशा सीमित होता है और उसे इस सूखे अर्धम सूस्थल में बड़ी मुपिकल से कमाया जा सकता है । वह जल्दी ही बस जायेगी क्योंकि होशियार लडकियों को आज नहीं बो कल डाकघर में नौकरी मिल ही जाती थी ।

लाईफ़ ने वैसी ही १विपध १ज़ंदगी जी थी जो १क जोहान्नेसबर्ग जसे माहर में ढेर सारी अन्य काली औरतें १जया करती थीं। वह एक गायका ब्यूटी-कवीन, विझापन-माडल और वेश्या रह चुकी थी । और इस तरह का एक भी पेषा गाँव में अख्तयार करने का अवसर नहीं था - अनपदु औरतों के लिए तो सिर्फ़ बेती और घर का काम-काज़ ही था, और पढ़ी-लिखी औरतों के लिए श़ीध्रुका, नर्स और क्लर्क की नौकरी थी । लाईफ़ ने सर्वप्रथम खेतिहर और घरेलू आरतों के समूह को ही अपनी ओर आकीर्षत किया । यह औरतें ग्रामीणजीवन के सबसे ज्यादा संकीर्णपन और कट्टरपन का केन्द्र धीं । परनुतु वे जल्दी ही लाईफ़ से दूर रहने लगीं, क्योंकि लाईफ़ के अहाते में मर्दो की लम्बी कतारे लगने लगी थीं । उलबली इसालए मची थी क्योंकि लाईफ गाँव की वह पहली और अकेली औरत थी जिसने अपने-आपको बेचने का यह धंधा श्रुरू किया था और मर्द उसे उसकी सेवाओं के लिलए पेसे देने को तैयार थे। सेक्स के प्रति यहाँ के लोगो का रवया स्पष्ट और उदार था - इसे मानव-जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त थी, और उसका यह भी मानना था โक भोजन और पानी की तरह सेक्स भी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए नहीं तो व्यक्त की १ज़िदगी ही खत्म हो जायेगी या वह भरंकर स्प से बी़मार पड़ जायेगा । इस अनर्ध से ब्वने के Pलिए आमतौर पर औरतें और मर्द ख़ुले रूप से यौन-क्रिया में रत रहते थे, परन्तु एक सम्मानीय और मानवीय स्तर पर 1 पैसे लेने देने का सवाल तो बाद में ही उठता था । जब यह खबर चारों तरफ फैल गयी १क लाईफ के अहाते में अब यह धंधा बन गया था तो उसने अपनी तरफ औरतों के एक दूसरे समूह को आकोर्षत 个कया - यह था गाँव में बीयर बनाने वाली औरतों का समूह ।

बीयर बनाने वाली औरतों का यह एक ज़िन्दाधदल और लोकरप्रय जनसमूह था जिन्होंने कुछ समय पहले आपने आपको सामाजिक बंधनों से मुक्त कर

लिया था । वे हर रोज नशे में ध्रुत्त रहतीं थी और उन्हें अक्सर अपनी पीठ पर खुली चौड़ी आँखों वाला अवैध बच्चा लादे गाँव में सभी जगह इधर-उधर लइखड़ते हुए देखा जा सकता था 1 वे ज़ोर-जोर से हैसती थी, बोलती थीं और एक दूसरे की पीठ पर धौल-धप्पा करती थीं । और उन्होंने अपनी एक अलग भाषा भी ईजाद कर ली थी :
"बायफ़्रूसस, हां। हसबेन्ड्ज़ đैह - đैह नहीं । यह करो। वह करो। हम आTजाद रहना चाहते है ।"

परन्तु वे भी गाँव के सम्मानजनक जीवन का हिस्सा ही थीं। उनकी १जिदगी में भी बहुत सारे मर्द आये थे परन्तु वे सब थोडे समय तक के लिए उनके रुथायी बायफ़्कैस थे । आमतौर पर व्यवस्था ऐस्सी होती धी :
"मदर, तुम मेरी मदद करो, और में तुम्टारी मदद कर्गा ।" परन्तु यह सब एक बहाना था, मर्द उनके इर्द-गर्द मंडराते रहते 'थे, औरतों की कमाई पर जीते थे, अरैर इस पूरे समय के दौरान अपने पैसों में से सिस्फ़ दो एक रेन्ड खर्व दिदया करते थे । तीन-एक महीने के बाद जब १हलाब किकया जातT था तो -
"बायफ़्फैस", औरत क्हती थी । "प्यार अपनी जगह है, और पैसT अपनी जगह । तुम पर मेरा पैसा उधार है ।" और इसके बाद वह ऐसा गायब होता था १क फफर कभी दिखाई नहीं देता था । परन्तु उसकी जगह १फर कोई दूसरा अन्य बदमाशा ले लेता था । इस तरह यह किस्सा ऐसे ही १नरंतर चलता रहता था । उन्हें लाईक के स्प में अपनी रानी 个मल गयी थी और दूसरी रानियों की तरह उन्होंने भी लाईक की १िनचर्या को अपनी १दनचर्या से अलग कर दिया था । लगातार लगे मर्दों के तांते से उन्होंने पैसे ऐेंठने की कोशिया कभी नहीं की क्योंक उन्हें इसका तरीका ही नहीं आता था, परंतु उन्हे लाईफ का अहाता पसंद धा । जल्दी ही एक छोटे स्तर पर गाँव के मध्य भाग में

जोहान्नेसबर्ग गहहर जैसी ही कोलाहल ओर रंगरेललयाँ शुरू हो गयी। पूरे १दन ट्रांजिस्टर चीउता-चिल्बाता रहता था । मर्द और औौरतें हैसते अरैर नझो में झूमते रहते थे अरुर बाना तथा गाराब दूध और पाहद की तरह बहते रहते थे । आस-पास के ग"वों के लोग इस घटना को देउकर दबी जबान धुणापूर्वक व्येग करते थे :
"पे सब लोग एक दिन सोडोम और गोमोराह की तरह नष्ट हो जायेंगे।"

बीयर बनाने वाली ओरतों की ही तरह लाईफ की भी अपनी अलग भाषा थी । लाईफ के अहाते में इतनी अधिक मात्रा में स्टेक, अडे, लीवर, iिइनीज और चावल इत्या१द का भैडार देखकर जब लोग आकपर्य प्रकट करते थे ऐसा भोजन १जसे वे कभी-कभार ही जुटा पाते थे परन्तु उसे बरीदने की तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे - वह बड़ी बेतकल्लूपी ओर लापरवाही से जवाब
 विश्वास नहीं किया । वास्तव में सेसी भवृद्ववसनीय किस्मत पर यकीन करने के 个लिए फिसकी नींव इतनी कच्ची हो, वे कुछ ज़्यादा ही समझ़दार ये । और जेसे वे किसी अभी आगे वाली रिपर्त्त से बपना चाह रहे हो, वे अपने इतने १दननों के भोजन के बदले में भेट-स्वस्प अपने साथ अपने अहाते में पले पतले-सुकड़े मुर्गे लेकर आते थे । ड़िंदगी के प्रीत लाईक का एक अपना विशशष्ट नज़ीरया था, १िसे कुछ महीनों बाद उन्होने काँपते स्वर मे याद १िका :
"मेरे जीवन का उद्देश्र्य है तेज रफ्तार की जि़दनी गिजयो, जवानी में ही मरो ताकि लाग़ दिखने में सुंदर हो ।"

यह सब उस औरत दारा १नर्भीक्ता और उन्मुक्त छुप्री के साथ कहा गया था जिसने सारे सामाजिए प्रीतबन्ध तोइ डाले थे । उन्होंने कभी भी उस चकरा देने वाली

जैवाई तक पहुँचने में उसका अनुकरण नहीं किया ।
लाईफु के आने के कुछ महीनों बाद ही गाँव में पाराबखाने समेत पहला होटल ख्युला । शुरु में तो गाँव की सारी औरतों ने इसका बाहष्कार किया था - यहाँ तक की १बयर बनाने वाली औरते भी अपने आपको इतना गिरा हुआ नहीं समझती थीं - क्योंकि ज़ाराबखाने के साथ अपने पारीर को बेपने का संबंध भी ज़ुडा हुआT था । यह लाईफ़ का सबसे प्रप्र व्यापार-स्थल बन गया था । अगले दिन की अपायमेन्टस् तय करने का काम आसान हो गया था । कोई भी मर्द अपने इस व्यवहार पर हैरानी नहीं प्रकट करता था और न ही वे इस बात पर बहस करते थे कि ऐसी अस्वाभापवक स्स्थींत को गाँव में केसे पनपने ९दया जा रहा था - पहले तो उन्हें गाँव में ही अपनी ज़रूरत के अनुसार मुफ्त में ही यौन-सेवाये प्राप्त हो जाया करती थीं। परन्तु पहली बार पैसा देकर सेक्स खरीदने की बात उन्हें बड़ा आकर्षरत करती सी लगती थी। वे जल्दी ही उस स्तर पर आ गये जहां वे संकेत द्वारा ही लाईक से सौदा तय कर लिया करते थे :
"कब ?" और वह उत्तर देती : "दस बजे ।" "कब ?""दो बजे ।" "कब ?" "चार बजे", इत्यादि ।

और वहाँ पर घटिटा स्तर की बातें की हा-हा, ही-ही होती और कूल्हों पर धौल-धप्पा । लाईफ को ऐसT ही वातावरण पसंद था, और उसकी तेज धूमती, चमकती काली आँचे एक ही सरथ सबकुछ और कुछ भी नहीं दूँदते हुए, भाराबखाने के चारों ओर धूमती रहती थीं ।

फफर एक शाम मॉंत चुपचाप, दबे पाँव बार के अदर चली आयी । वह लेसेगो था, एक मवेशी पालने वाला, जो अभी-अभी अपने मवेपी-स्थल से वापस लौटा था, और जहाँ वह पपछले तीन महीनों से उलझा रहा था । गाँव में लोग

अपनी व्यक्तगत पहचान खुद्ध बनाते थे，अर लेतेगो गाँव का एक बहुत ही इज्जतदार और स्मानीय व्यक्ति था । लोगों का उसके बारे में कहना था：जब लेसेगो के पास पैसा हो ओर तुम्हे उसकी जरुरत पड़े，तो वह तुम्टे अपना सारा पैसा दे देगा और कभी भी अदायगी की तारीख के लिए तंग नहीं करेगा … ।＂ उसकी इज़्ज़त की एक वजह और भी थी－उसकी स्पष्टता अैर तटस्थ किवारधारा । लोगों को अक्सर क्स्सी मुद्दे या किसी मामले में से सच्चाई दूंदने में कोठनाई महसूस होती थी । परन्तु इन मामलों की पेचीदगी से जूझते हुए भी उनसे अलग बने रहने का लेसेगो का अपना तरीका था，＂वह ध्यान से पूरी बहस सुनता और हमेशा अपना आखिरी फ्सिला सुनाया करता था ： इस मामले की सच्चाई यह है कि … ।＂वह सबसे ज्यादा सफल मवेशी पालकों में से एक था $\uparrow$ जसके पास बैंक में 7,000 रैन्ड की पूंजी धी और वह जब भी गाँव वापस लौटता था तो गाँव में चारो तरफ घूमता था，गप्पे हाँकता था या गाँव क़ो कणोटला मीटटंग इत्यादि में हिस्सा लेता था，जिससे 个क लोगों में कहावत सी बन गयी थी ：＂भई मुझे अब अपने काम पर वाशिस जाना चाहिए । मेरे पास लेसेगो की तरह बैंक में जमा－पूंजी तो है नहीं ।＂

और दिनों की तरह आज भी लाईफ़ की चमकीली रेडार सी तेज अँखे बार में चारो ओर बेपैनी से घूम रही थीं। उस प्राम उसी तरह से उसकी अँवों ने दो बार चक्कर लगाया，और हर बार उसकी से आँखे लेसेगो के पतले गहरे गूढ भाव वाले चेहरे पर आकर सेकेण्ड भर के लिए ठहर जाती थीं। उस बार में ऐसी भाव－भंगमा वाला दूसरा एक भी व्यांक्त नहीं था। सब के सब सहमें और बेवकूप से दिखते थे । वह देखने में जोहान्नेसबर्ग के उन गैन्ग वालों से बहुतु कुछ $\uparrow म$ लता－जुलता था，जिनके सTथ लाईफ़ का बहुत 个दनों तक संसर्ग रहT था－个बल्कुल वही छोटे－छोटे नपे－तुले हाव－भाव，पैसा ही प्रभाव और 个नयंत्रण । उसके आस－पास के सारे लोग पांत हो गये थे और धीमें गम्भीर स्वर में उसके साथ

पिचार-१वमर्शी करने लगे थे, वे 个दन भर की खबरों के बारे में बातें कर रहे थे जो उसके एकान्त मवेशी-स्थल तक कभी नहीं पहुँच पाती थी । जहाँ दूसे सारे मर्दो को लाईफ के पास खुद जाना पड़ता था, तीसरी बार जैसे ही उसकी रेडार सी आँच उतकी ओर धूमी वह केसे ही डटा रहा, फिर उसने धीरे से अपना १सर घुमाया, फफर एक मूक आदेश देते हुए अपने सिर को हल्के से झटका दिया :
"इधर आओ ।"
वह तुरंत बार के उस कोने में चली गई, जहां वह बैठा था ।
"हेलो", उसने आप्चर्यजनक स्प से बड़े ही कोमल स्वर में कहा और उसके गहरे गम्भीर चेहरे पर एक मुस्कान जगमगा उठी । सारांशा में लेसेगो सेसा ही या बुनिनयादी तौर पर वह एक दयालू और कोमल हृदय वाला व्यक्ति था जो औरतों को पसंद करता था और वह इस खेल में इतना माहिर था कि वह उनपर अपने प्रभुत्व और अपनी सफलता को अपना हक समझता था। परन्तु उन दोनों ने एक दूसरे को अपने-अपने नज़ारये के शहसाब से तौला और घातक निब्कर्षो पर पह्वँच गये - लाईफ़ ने उसमें गैन्यवालों जसीी ताकत ओर मदानगगी देडी थी और लेसेगो ने उसमें एक ताज़गी और चोंकाने वाली औरत का स्प देखा था । उसने अपनी सारी औरतों को थोड़ी-थोड़ी देर रखकर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनसे वह बोर होने लगता था, और १कसी भी साधारण नीरस सी个़िंदगी जीने वाले व्याक्त की तरह वह भी लाईफ़ के व्यक्तत्व में दबी उत्तेज़ना के स्वर की ओर आककर्षत हो गरा धा ।

जल्दी ही वे खडे हुए और इक्ट्ठे बाहर निक्ल गये । बार में एक गहरी चुप्पी छा गयी । लोगों ने एक दूसरे की तरफ देया और जैसा कि इन नज़रों का अर्थ होता है, उन्हें पता चल गया था $\uparrow क$ जब तक लेसेगो वहाँ था लाईफ़ की बाकी सब मुलाकाते वैसल कर दी गयी थीं । और जैसे कोई अपने मन में उठ रहे

१िवारो को जोर से बोल कर व्रक्त कर दे, लेतेगो के एक दोस्त सिभानाना ने टिट्पणी की : "लेसेगो भी हमारी ही तरह इसको आजमाना चाहता है, क्योंक इसमें कुछ नयापन है । जब उसे यह पता चल जायेगा कि वह तो जड से ही सड़ी हुई है तब वह भी उसे तुरंत छोड देगा ।

परन्तु जल्दी सिआтनाना ने देखा $P$ क वह अपने दोस्त को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था । लेसेगो अपने पुराने मटरगश्ती वाले स्थानों पर पूरे एक सप्ताह तब दियाई नहीं पडा, और जब नजर भी आया तो वह सिर्फ यह घोषणा करने आया १क वह पा दी करने जा रहा था। लोगों ने १िवाह के इस समावार को बड़े उदासीन विवरोधाभाव से लिया। चारों तरफ इसी बात की चर्षा हो रही थी । यह उतना ही असंभव प्रतीत हो रहा था जेते लोगों की आँबों के तामने ही कोई अपराध किया जा रहा हो । सिभानाना ने एक बार १फिर अपने अपप को लोगो का प्रवक्ता बनाया उसने लेसेगो को गाँव के कगोटला जाते हुए रास्ते में रोककर पूषा :
"तेसेगो", मैं तुम्हारे बारे में यह अफ़वाहाह सूनकर बहुत हैरान हूँ", उसने १बना १कसी १़ड़इझक के कहा । "तुम उस औरत से श़ादी नहीं कर सकते । वह बहुत ही बद़पतन है ।"

सेसेगो ने थोड़ी देर के १िलए आराम से उसकी तरफ घूरा १िफर अपने पांत तटस्थ अदाज़ में कहा : "यहाँ कौन हे जो ऐसा नहीं है ?"

सिआनाना ने अपने को उचका दिये। इन बातों की बारीकी को समझाना उसके बश से बाहर की बात थी । परन्तु गाँव में अबतक जो भी हो रहा था पह मानवीय स्तर पर होता था, इसे कभी किसी ने अपना धंधा नहीं बनाया था। लेकेकन इससे क्या वह बेहतर बन जाता था। लेसेगो ऐसी बहस को अपनी स्पष्टवादिता ते गइबड़ा ेेता था। जब वे साथ-साथ चल रहे थे तो

सिभानाना ने अपने सिर को बार-बार शिलाया. यह ईंगत करने के Pलए कि कुछ महत्वपूर्ण बाते उसे समझ नहीं आ रही थीं। अंत में मुस्क़राते हुए लेसेगो ने उससे कहा : "उसने मुझे अपने बुरे आचरण के बारे में सबकुछ बता दिया है । अब वह कहानी बत्म हो चुकी है ।"

सिआनाना ने अपने होठ भींच लिए और चुप रहा ।
लाईफ ने भी अपनी पादी के बाद अपनी १बयर बनाने वाली सारी सहेललयों के बीच यह घोषणा कर दी : "अब मेरे सारे पुराने तौर-तरीके उत्म हुए", उसने कहा । "में अब एक पत्नी बन गयी हूँ ।"

बह अभी थी उतनी ही ख़ुश और उत्तेजित दिय रही थी। सबकुछ उसे बड़ी आтसनी से ममल गया था, मर्द, पैसा और अब पादी । बियर बनाने वाली और रतो ने इस बात को सुनकर वैसी ही हैरानी व्यक्त की जैसी $P \Phi$ उन्होंने उसके अहाते में अंडो और स्टेक के भंडार को देखकर व्यक्त की थी और उन्होने लाईफ़ को यह बताने में ज़रा भी देंरी नहीं की ीक गाँव में ऐसी बहुत सी ओरतें थीं जो लेसेगो की १दवानी थीं । यह सूनकर लाईफ फूल कर क़प्पा हो गई थी ।

पा़ी से उनकी रज़िदगी में ज्यादा परिरवर्तन नहीं आया, कम से कम लेसेगो तो बबल्कुल नहीं बदला था । वह अभी भी गाँव में पारो ओर मटरगश्ती करना पसंद करता था : वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी भैर ऐसे समय में मवेशी पालकों की जिंदगी आसान हो जाती थी क्योंकि इस समय मवेश़ायों के त्लिए पर्याप्त पानी और चारा रहता था। वह ऐसा व्यक्त्त नहीं था जो गुहस्थी की बातों में ज्यादा दखल देता हो, और अभी अपनी गृहस्थी के लिए उसने सिर्फ़ तीन नियम बनाये थे । उसने पैसे पर पूरी तरह से अपना नियंन्नण कर लिया था ।
．जर्रत पड़ने पर लाईफ को उसरे पैसे मॉगने पड़ते थे और यह भी बताना पड़ता था 个क उसे वह १क्स काम के 个िल चाहिए थे। १फ़र उसे ट्रांिजस्टर रेडियो का दिन भर चीखते रहना भी १बल्फ़्क पसंद नहीं था ।
＂जो भरतें इसे १िन भर बणाती रहती हैं उनका दिमाग बाली होता है＂，उसने कहा ।

१िफ्र अपनी व्यक्तत्त्व की क्षाई से उसकी ओर देखते हुए उसने निर्णायक ज़ाब्दों में धीरे से कहा ：＂अंगर तुम उन लोगों के पास रफर गयीं，तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा ।＂

यह बात इतने भांत और तटस्थ भाव से कही गयी थी，जसे १क उसने कभी यह सोचा भी न हो कि उसकी इस आइा ओर प्रभुत्व को कभी किसी विवरोध का सामना करना पडेेगा ।

उसके पास इसकी जाँच करने के 个लिए कि उसे 个क्स चीज़ से चोट पहुँची हे कोई मानसिक औज़ार तो था नही परन्तु उसे ऐसा महसूस हुआ जेसे १िसी चीज़ ने उसके १िसर के पीछे जबरदस्त प्रहार किया हो। वह इस प्रहार से तुरंत परास्त हो गयी ओंरे जल्दी ही गलने लगी थी। ताधारणतया गाँव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी कभी न बत्म होने वाली उकताहट के कारण बड़ी नीरस थी । ऐेसे ही पानी बींचते，अनाज़ कूटते और बाना पकाते १िदन एक के बाद एक बीतते जाते थे । परन्तु इन सब कामों के बीच भी लोगों में आपस में बहुत सी ब्ंांचा－तानी लगी रहती थी । रिपाज़ यह था कि लोग एक दूसरे का ख्याल रबे आर इसके कारण पूरे समय लोगों का एक－दूसरे की ज़िंदगी में आने जाने का यह सिलीिसला बना रहता था । १कसी को दफ्नाना होता तो इसके लिए सहानुभूतीत और मदद की ज़र्रत होती थी । ऐसी ही और भी घटनाॅँ

होती रहती थीं जैसे पैसॉ का लेन-देन, १िस्भुओों का जन्म, दु:ख, परेशानी या १फ्र उपहारों का लेन-देन । लेसेगो बहुत १दनों से इस दुरिनया का राजा था । हर रोज़ उसके पास लोगों का एक लैबा तांता लगा रहता था, क्रभी उससे कुछ मॉगते हुए या फिर कभी पुराने किये हुए अहसानों के बदले उसे कुछ उपहार देते हुए। ग्रामीण जीवन की यही सबते बड़ी ताक्त थी । यह ऐसे लोगों का सृजन करती थी जिनकी सहानुभूति अरि भावात्मक भावना पूरी तरह से जगी रहती थी । और यह उनके जीवन की उकताहट की तबी-चौडी खाई को पाटने का पारितोशषक प्रदान करती थी। उत्तेजक और १छछछ्ती हरकतों को बंद कर देने से लाईक की गिज़िदी १िफर से उबाज हो गयी थी । और आजजक्ल वह जिस तरह की जिंदगी जी रही थी, उससे समझौता करने के लिए उसके पास कूछ भी नही था । १ब्बयर बनाने वाली औरतें अभी भी वहीं थीं और उन्हे उसका अहाता अभी भी पसंद था, क्योंकक लेलेगो बड़ा ही मस्त-मोला आदमी था, और आजजक्ल उसके अहाते में ऐेसा ही सबफुछ हो रहा था - जैसे ाक एक कोने में बूढे लोग पालथी मारे बेठे रहते अपने साथ कुछ भेट लिए। लेसेगो आज शिकाकार में मेरी किस्मत बड़ी अचछछी रही । मेने दो बरगोश पक्डे है और उनमें से एक में तुम्हें भेट करना चाहता हूँ ..." - यही तस्वाना १़ज़ंदगी का दस्तूर था जिजे वे जी रहे थे । अपनी रानी के इस नये ओहदे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा : "हम तो औरतों है, इसालि हमें भी जस्र कुछ करना चाहिए ।"

उन्होंने $\uparrow$ मट्टी और गोबर जमा किया और लाईफ के पूरे अहाते को लीप पोत कर सज़ा दिया । वे उसके लिए पानी बींच देती थीं, अनाज कूट देती थीं और सबकुछ ऊपर से बड़ सामान्य १दख रहा था क्योंडक लेटेगो को भी बिबयर पसन्द धी । विससी ने भी लाईफ के चेहरे पर फेली १िषषाद की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं रिदया । रोज़मर्रा की बोरियत उसका गला घोट रही थी और वह जिधर भी देखती - १बयर बनाने वाली ओरततों से लेकर

अपने पीत तक या १फर जो भी अहाते पर आते थे - कोई भी उसे ऐसा नहीं लगता था १जसे वह अपने मन की बात कह सके जो अब एक पारीरिर कष्ट में बदल गयी थी । एक महीने बाद तो उसकी मरने की सी शस्थीत हो गई थी । एक स्तुबह उसने अपनी इस व्यथा को १बयर बनाने वाली ओरतों से बयान किया : "मुझे लगता है मैने बड़ी गलती कर दी है । शादी-भुदा १ज़ंदगी मुझे रास नहीं आती है ।"

यह स्रुनकर उन्होंने सहानुभूपिपूर्वक उत्तर दिया : "तुम्हे धीरे-धीरे इस तरह की जि़िदगी की आदत हो जायेगी । आाखर जोहान्नेसबर्ग में तुम्हारी ज़ंदगी बबल्कुल भभन्न भी तो थी ।"

पडोसी तो इनसे भी आगे बढ़ गये । वे इस विवाह से बड़े प्रभांवत थे क्योंीक उन्हें इसकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी।। उन्होंने यह कहना झ्ञारु कर दिया था कि किसी को भी किसी अन्य व्यकित के बारे में अपनी राय नहीं देनी चाहिए क्योंक उसमें अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं और लेसेगो ने तो एक बुरी औरत को अच्छी औरत में बदल १द्या था जैसT १क उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था । जिन १दनों वे यह सब कहकर सहमीत में अपना १सर १हला रहे थे, गकिसोडोम और गोमोराह ने फिर से हमला १क्या । एक शाम देर से लेसेगो को यह समाथार मिला $\uparrow$ क उसके मवेशीस्थल पर नवजात बछड़े मर रहे थे । इसलिए दूसरे दिन तडके ही वह अपने ट्रक से मवेशी-स्थल के 个लए रवना हो गया ।

लाई के भीतर दबी, पुरानी, लापरवाह, अनययमत जीवन जीने वाली औरत चैन की सएँस लेते ह्हि अपने मरणासन्न से उठ खडी हुई । एक बार फफर से ट्रांजिस्टर रेंडयो चीखने लगे, बाना ख़ुले १दल से परोसT जाने लगा और मर्द और औरत दोनो नशे में धुत अहाते में डूूमने लगे । अपने हल्ला-हैगामा

से ही उन्होने उन सारे अनपाहे आतीधथयों को भगा दिया जो गिन्न भाव से अपने सिर हिला रहे थे । लेसेगो के लौटने पर वह उसे साफ बता देने वाले थे iक यह पत्नी उसके लायक नहीं थी ।

तीन १दन बाद अपानक लेंेगो वापस गाँव में लौँट आया । सारे बछड्डों में बून की कमी हो गई धी इसीलए उन्हें सुई लगवाने पशुणिणित्मक के पास लाना पड़ा था । वह गाँव के बीच से ट्रक चलाता हुआ सीधे पशुन चिीकत्सक के १िशवर पर चला गया । एक १बयर बनाने वाली अररत ने उसे देख १लया और वह डर के मारे जल्दी से अपनी सहेली को सचेत करने दौड़ी आई ।
"तुम्हारा पतित वापस आ गया है", लाईक को एक कोने में उीचकर उरते हुए वह फुसपफ़सायी ।
"ओफ़", उसने क्ञल्लाते हुए उत्तर १िदया ।
उसने रेंडयो का श़ार-गुल बंद कर दिया, भ्ञाराब हटा दी और लोगों को भी तितर-१बतर कर दिया । परन्तु उसके अंदर भरा गुस्सा उसे झस मौतनुमा १ज़ंदगी से निकल भागने के लिए उकसा रहा था । उसने एक आदमी को कह १दिया $\uparrow \Phi$ वह उससे छ: बजे पागम को $\uparrow$ मिलेगी। करीब पाँच बजे शाम को लोसेगो बछड़ों के ताथ अपने अहाते में छुसा । पहाँ पर आस-पास तुरत उसका अभवादन करने वाला कोई नहीं था 1 वह ट्रक से कूद कर सीधे एक ड़ोपड़ी के दरवाजे को धाका देते हुए अदर चला गया । लाईफ़ वहा अबस्तर पर बेठी हुई थी । उसने चुपचाप बबसरे भुँह से लेसेगो की तरफ देखा। वह थोड़ा आपश्चर्यपकित तो हुआ, परन्तु उसका ध्यान अभी भी बछ्डों में ही उतड़ा हुआT था। उसे आजरात के लिए बछ्ड़ों की व्यवस्था अहाते में ही करनी थी ।
"थोडी चाय बनाअोगी", उसने कहा । "मुझे बहुत प्यास लगी है ।"
"घर में चीनी नहीं है", उसने जवाब १दया । "मुझे खरीद कर लानी पड़ेगी 1"

उसे चिद़ तो महसूस हुई परन्तु वह जल्दी से बछड़ों के पास चला गया और उसकी पत्नी अहाते से बाहर निकल गयी । लेसेगो ने इछहुों क़ो अभी व्यवशस्थत किया ही था कि उसका एक पड़ोसी अंदर आया, वह बडे गुक्से में था ।
"लेसेगो", उसने साफ-साफ कहा । "हमने तुम्हें उस औरैत से शादी करने के लिए मना किया था न । तुम अगर अभी राडिधोबोलो के अहाते में जाओ तो तुम उसे राशइथोबोलो के साथ $\uparrow$ बस्तर में पाओगे। जाओ खुुद जाकर अपनी आँबों से देखो, ताशक तुम उस ब्रुरी औरत से छुटकारा पा सको ।

लेसेगो एक पल के लिए चुपवाप उसकी ओंर घूरता रहा, फिर धीरे से
 सीधे उस ड़ोपदड़ी के अदर गया जिते वे अपने रसोई-घर की तरह इस्तेमाल करते थे । वहाँ पर उसने चीनी से भरा एक डिब्बा पड़ा देखा। वह मुड़ा तो उसे कोने में एक चाकू पड़ा दिखा - सबसे बड़ा वाला चाकू जिसका इस्तेमाल वह जानवरों को हलाल करने के लिए करता था। उसने उसे उठा कर अपने कमीज़ के अंदर बोस लिया। फिर वेसे ही धीरे से चलते हुए वह राडियोबोलो के अहाते में घुता । अहाता शबल्क्ल सुनसान था सिर्फ एक झ़ोपड़ी का एक दरवाजा थोडा-सT खुला हुआ था और दूसरी का बन्द था। लेतेगो ने धक्का देकर बंद झ़ोपडी के दरवाजे को बोल दिया जिससे भयमीत होकर अदर वाला अदमी चिल्लाया। लेसेगो को देउते ही वह उछलकर एक कोने में दुबक गया । लेसेगो

ने अपने सिसर को झटका देते हुए आदमी को यह इभारा किया कि वह क्मरे से दफा हो जाये। लेकन राशिथोबोलो ज्यादा दूर नहीं गया । वह उनके झागे का मज़ा लेना चाहता था, इसीलए वहीं पर रबड की बाड़ के साये में १िंप गया। वह सोच रहT था १क्व वही रियाँ-बीबी की तू-तू, मे-मे होगी - गूस्से में पीत चीख-चीड कर पत्नी को कोसेगा और घबरायी हुई पत्नी अपनी बवाव में डूूठ पर क्ञूठ बोलती जायेगी । परन्तु उसने लेसेगो को अकेले ही छ़ोपड़ी से बाहर 个नकलते हुए देषा उसके हाथ में बून से सना हुआT चाकू था। चाकू को देखते ही रातडधोबोलो तुरंत ज़मीन पर बेहोशा होकर १गर पड़। फ़्टपाथ पर कृछ लोग आ जा रहे थे । वे भी चाकू देखकर रबड की बाइ में दुबक गये ।

जल्दी ही रोना-चिल्लाना घुरू हो गया । लोग घबराहट में अपना सिर थामे अलग-अलग १दशागरे में यो। यो । यो । १चल्बाते हुए दौइने लगे । कुछ देर बाद ही किसी को पुलिस बुलाने का होश आया । लोगों में इतनी धबराहट इसीलिए थी क्योंक बून एकदम साफ अर उनके लिसात्मक ग्रामीण-जीवन के लिए बहुत ही असामान्य और असाधारण बात थी । ऐसा लग रहा था कि उस दिन सिर्फ़ लेसेगो ही जांत था । जब पुलिस का एक दल धङधडाते हुप अदर आया, मब वह अपने अहाते के अंदर भार्तन पूर्वक बेठा हुआआ था। पुकिल वालो ने डर से "उसकी ओरेरी फिर इतना जांत दिखने के लिए उसकी भर्ट्यस्ना करने लगे।
"तुमने एक व्यक्ति की जान ले ली है और तुम इस तरह आांत बेठे हो ।" उन्होंने गुस्ते से वहा। "तुम्टें इसके लिए फार्ती पर लटकाया जायेगा । P क्री की जान लेना बहुत बड़ा अपराध है।"

परन्तु उसे फांसी की सज़ा नहीं हृई । मुकदमा श्शुरू होने के रिन तक उसने अपना वही भांत चित्त और तटस्थ भाव बनाये रखा । फिर उसने जज की

अरेर देखा अर भांतितपूर्वक वाहT : "इस मामले की सच्चाई तो यह है, कि उस १दनन में तुरंत अपने मवेपी-स्थत से लौटा था । उस दिन मुस़े अपने बछ्डों को लेकर कुछ परेशानी थी इसीलए में घर देर से लोटा था । मुझे प्यास लगी थी इसीलए मेंने अपनी पत्नी को चाय बनाने ेे लिलए कहा । उसने कहा घर में चीनी नहीं हे, और वह पीनी बरीदने घर से १नकल पड़ी। इसकी थोड़ी देर बाद ही मेरा पड़ोटी मातहता मेरे पास आया और मुझते बोला $\uparrow क$ मेरी पत्नी दुकान में नहीं बील्क राडिधोबोलो के अहाते में है । उसने मुझसे कहा १िक मुक़े यह जाकर देखना चाहिए कि वह राडिधोबोलो के अहाते में क्या कर रही थी । मेंने सोषा ९क में पहले जाकर पीनी के बारे में तहकीकात कर लूँ ओर जब में अंदर गया तो वहाँ चीनी से भरा एक डिब्बा पड़ा पाया। मु़े़ यह दे देकर बहुत ही दुख और हेरानी हुई । फिर गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। मैंने यह सोचा १क अगर वह राडिथोबोलो के साथ कुछ बूरा काम कर रही होगी जैसा कि मातहता ने मुझे बताया था तो बेहतर होगा १क में उसे मार ही डालूँ, कयोंकि में समझ नहीं सकता हूं कि कोई पत्नी इतनी बदचतन केसे हो सकती है ... ।" त्लेगेगो तो यह काम सालों से करंता आ रहा था - प़िंदगी की हर पहलू पर वह अपने सीधे-साधे स्पष्ट तरीके से निर्णय देता आया था। जज एक गोरा व्यक्त था, इसलिए उसे तस्वाना की रीति-रिखाज़ों और वाद-रिवादों से ज़्यादा मतलब नहीं था । वह भी सेसेगो के व्यवहार से उतना ही प्रभाषकत हृभा था जितना 个क गाँव के लोग ।
"यह आवेेश में आकर किया गया गुनाह है" उसने सहानुभूभीतपूर्वक कहा । "इसीलिए सजा कम करने की गुंजाईग है । परन्तु किसी व्यक्त की जान लेना फिरं भी बहुत बड़ा अपराध है, इसीतए में तुम्हे पाँच ताल कैद की सज़ा देता示 ।"

सेलेगो का दोस्त सिभानाना, जो उसकी केद के दौरान उसके व्यापार धंधाँ की देकभाल करने वाला था, अपना सिर १िहताते हुए उससे १मलने आया । इस पूरी ध़टना में उभी भी कुछ ऐसेा था जो उसकी समझ़ से परे था, ऐसे जँचे १क यह सब कुछ घुरू से ही तय कर किता गया था ।
"लेसेगे", उसने बड़े दुब के साथ कहा । "तुमेने वेसी बदचलन औरत का पून क्यों १क्या ?" तुम्हारे पास चले जाने के १लिए पैर थे । तुम उसते अलगग हो जाते । क्या तुम हमें यह १दझाना चाहते थे $\uparrow क$ हमारे यहाँ नदी एक दूसरे को लांघ कर आगे नहीं चली जाती । दुरनया में अच्छी औरतें भी है अंर अच्छे मर्द भी है । परन्तु श्ञायद ही वे कभी आपपत में भमत पाते हों । अक्सर ऐस्सी ही बेवकूफ्याँ और गइबड़ होती है … ।"

जिम रीवृस का एक गाना उन दिनों बड़ा मभहूर था :"यही होता है $^{c}$ जब दो संसार आपस में टकराते हैं ।"जब वे नझे़ में धुत्त होती थीं तो बिबयर बनाने वाली औरते इसे गाती थीं अतैर फिर रोना जुरू कर देती थीं। हो सकता है इस पूरी छटना का यही सारांश हो ।

## जादू-टोना

यह समाज की सबते विनाभाकारी बुराईयों में से एक थी और इससे पीड़ुत लोग अक्सर एक तरह से जीते जी मर जाते थे । समाज में सबकुछ सीदयों से भर्जीत अफ्लमंदी और अनुभव का रिला-जुला नतीजा था, जादू-टोना भी उनमें से एक था जिसका प्रयोग बोग अपने पूर्र्जों के समय से करते अ रहे थे । गाँव के प्रत्येक व्याक्त का ऐसT fवप्ववास था $\uparrow क$ उसकी १़िंदगी के १िसरी एक मोड़ पर किसी जादू-टोने ने उसको जकइ लिलया था, जिसकी वजह से उसके सारे जानवर मर गये और उसकी जि़ंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गयी । उस दोरान उनके साथ जो कुछ भी घटा था उसका वह एक लम्बा और सणीव विवृरण दे सकते थे । यह १िवरण उतना ही ठोस हुआ करता था १ितना १क लोग भगवान या यीशु में विश्वास करने के लिए दतीलें देते है । इसीतए कोई कुछ कर नहीं पाता था और अंत में वे इसी निबकर्ष पर पहुँचते थे ीक अगर पूरा समाज १िक्सी ची करता है तो वह सच बन जाता है । इस ग्रामीण "काली बुराई" में सेसा स्वृबद तत्व कोई भी नहीं था जेसा $\uparrow क$ ईसाई धर्म में पाया जाता है क्यों $\uparrow क$ उनका ईश्वर कोमल तथा दयालू है जो १क लोगों की स्तुख स्तुविधा के 个लिए सदा तत्पर रहता है । यह पूरी तरह से तबाही लाने वाली ताकत थी, १िसका लोगों ने विवभन्न स्तरों पर अनुभव किका था । चूंकि पूराने जमाने में, जादूगरी या जादूटोने की सर्वोच्च श्राक्ति सुतिवया या शासकों में निीहत रहती थी इसीलए यह सोषा जा सकता था कि इस जुराई का स्रोत विसी ऐेसी प्रांक्त संरचना में था जिसे लोगों पर पूरी तरह से नियंत्रण की जरूरत थी 1 बहुत सालॉं से यह कभी ना उत्म होने वाली विसी जानलेवा बीमारी की तरह पूरे समाज में फैल गयी धी १जसका उपचार असंभव सा था । ऐसा लगता था कि राजनीततक स्वतंगता

ने इस बीमारी को ओर भी बदतर कर दिया था क्योंक लोग अब कहा करते थे : हमारे बुुणग्रों का कहना था १क तुम सेते 个क्सी व्योक्त को नहीं मार सकते हो जो तुम्हारा रिशशेदार नहीं है । क्योंकि रिशतेदारों को मारने पर तुम्हें यह पता रहता है $\uparrow क$ तुम उसरे क्या प्राप्त करने जा रहे हो । लेकिक आजकल लोग एक दूसरे को ईर्ष्यावश मारते जा रहे है ... ।"

लोगों में यह चिन्ता हमेशा बरकरार रहती थी १क वे हर पल किसी बूराई के आक्रमण या हमले से अनुरारष्षत हैं और यह आतंक इतना अधिक था १क जब भी कोई साधारण गाँव वाला नया अहाता बनाना घ्रुरु करता या इससे पहले कि वह उसके चारों तरफ घेरा डालता वह तसवाना डावटर को बुलाकर इस अहाते के पारों ओर स्रुरक्ष करने वाले मन्त्र-तन्न्र और दवा डलवाता था । वे तसवाना डाकटर को अपनी १िंज़ंदगी की करीब-करीब हर एक घटना पर बुलाते थे : अपनी नोकरी को बचाने के १िलए विसी जड़ी-बूटी के लिए, अपने विवाह के मोके पर, अपने बच्चों के जन्म पर या जब वह अपने घर से किसी लम्बी यात्रा पर निकलते थे । चूंिक पायद समाज ईसाई और समझ़दार दोनो तरह के लोगों का था, इसीलिए वे हैसते हुए अपने व्यवहार की इस तरह व्याख्या करते थे : "बलोई हमें तंग कर रहा है । बलोई वे लोग होते है १जनका हृदय बुरा होता है। कोई भी खुलेआकम बलोई की निशानी लगाकर नहीं चंलता इसीलिए हमें पता नहीं है १क्व वे कौन हैं। अक्सर बलोई के रूप में में तुम्हारा दोस्त भी हो सकता हूँ और तुम्हारे साध हँसी-मजा़क भी कर सकता हूँ । १िर में देखता हूँ कि तुम्हारी १फ़ंदगी में तरक्की होती चली जा रही है और तुम्हारी बुनुभायाँ बढ़ती चली जा रही है, तब में तसवाना डाक्टर के पास तुम्हे मारने की दवा सिर्फ इसीलए लेने जाता हूँ क्योंक मुझ़े तुमसे ईर्ष्या है। गोरे लोग हमसे `ैसतर होते हे, उन्हे भी ईर्ष्या होती होगी परन्तु उन्हें इस तरह से लोगों को मारने का तरीका नहीं आता है । बोतस्वाना के लोगों को मारने का यह तरीका मालूम

है । वे लोगों को इस तरह मारते है : १ंकसी १िन कोई मुझसे चार चम्मव चाय की पत्ती माँगने आयेगा १जसे में यह सोचकर दे दूगा शक शायंद उसे उसकी जरूरत है । परन्तु वह इस चाय की पत्ती को लेकर सीधा तसवाना डाक्टर के पास पहुँच जाता है, १जससे तसवाना डाक्टर उस पत्ती की दवा बना देता है । १फर
 झुस जाती है और में हमेशा बीमार रहने लगता ह्टं। परन्तु इससे पहले कि में मर जाऊँ, मैं जाकर तसवाना डाक्टर से सलाह लेता हूँ। वह हीइडयाँ फेंकता हैं अरेर सीधे मेरी बीमारी का कारण देखता है । फफर वह मुझसे कहता है : "तुम्हें याद है तुमने फलाँ-फलाँ व्योंक्त को चार चम्मच चाय की पत्ती दी थी ? वही तुम्हारी क़िंदगी में हानिन पहृँचा रहा है ।" अगर ९ज़ंदगी ऐसी हो, फफर तो सब लोग एक दूसेरे से भयदीत रहेगेही। आजकल लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो गयी है १क वे त्सवाना डाक्टर से सलाह लेना नापसंद करने लगे है क्योंकि वे अक्सर यह पाते थे १क बलोई को भगाने की प्रीक्त उसमे नहीं है और उससे सलाह करके वे अक्सर पेसा बर्बाद करते हैं । लोकन बलोई सचमुच लोगों को परेशान कर रहा है ... ।"

मामला और भी जटिल तब हो जाता था जब लोग साधारण बीमारिरयों, जसे कि मलोरिरया या आरैर कोई साधारण बीमारी फिंसका इलाज किस्सी भी अस्पताल में हो सकता धा, का कारण भी अपनी समझ-बूझ से जादू-टोने को ही मान लेते थे । लोकन १फर भी अस्थाई तौर पर कोई भी यह मान सक्ता था रक समाज में एक जबरदस्त आतंक व्याप्त था । परनतु क्या यह सिर्फ़ मानवीय बूराई थी जो फ़सी से से अोध रहस्यमय तरीके से अपनी श्ञाक्त कT संचालन करती थी १िससे $\uparrow$ क उसके पास दूसरों को हानिन पहुँचाने या मृत्यु-देड देने की भी पा़ित थी?

ममा-मबेले गाँव के उस भाग का निवासी था जहाँ के लोग फक्सी भी बात की बडी स्पष्ट व तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत किया करते थे : "मुझ़े पता है १क मुझे ज़हर १दया जा सकता है अर इससे मेरी मृत्यू हो सकती है, परन्तु में सम्मोहित नहीं हो सकता हूँ । मे इन सबमें विश्वास नहीं करता हूँ । वे उन परिवारों की सन्तान थे १िन्होंने बहुत आTस्था से ईसाई धर्म अपनाया था और जो १ियामित रूप से चर्च जाने वाले थे, फफर जब गाँव में अस्पताल ख़ुला तो वे अपनी सारी बीमारी का ईलाज वहाँ कराते थे जिससे Pक उन्हें तसवाना डाक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इन सबसे ग्रामीण जीवन की रोज़मर्रां की 个ज़ंदगी के असत्य से सत्य को निकालने की मानसिक पाक्ति तो मिलती थी परन्तु आक्रमण के १वरचचन्तरीकों से मुकित नहीं १मलती थी ।

गाँव के वार्ड के सारे लोगों में से ममा-मबेले सबसे सादा जीवन जीती थी । वह उस साल पैदा हुई थी जब लोगों ने पवशेषकर भरपूर फ्सल की कटाई की थी और इसीलिए इस घटना के बाद उसका नाम ममा-मबेले रखं दिया गया था । १जसका अर्थ था अनाज की माता । और १िस संतोषअधर शांतित का अहसास लोगों को एक साल के भोजन आपूर्ति के आप्वासन से होता था वही संतोष और पाांति ममा-मबेले के व्र्याक्तत्व में कूट-कूट कर भरी थी । वह गाँव में पाान्तनूर्वक घूमती रहती थी और कभी भी किसी चीज के विए उन्स्सुक या घबरायी हुई नहीं दिवती थी । जब उसके माता-१िता और दादा-दादी $\uparrow ज न ् द ा ~ T$ थे तब उसने भी उन्हीं लोगों की तरह सुच्यवीस्थत जीवन १जया था जो धरती से फ़्सल उपज़ा कर अपना जीवन-यापन करते थे, परन्तु उनकी मृत्यू के बाद जुताईई के मौसम में ममा-मबेले ने अपने आपको खेत पर जाने में असमर्थ पाया, जिससे कि उनकी जमीन अब यूँ ही बंजर पड़ी हुई थी और जिसे जोतने वाला कोई भी नहीं था । उसके पीरवार में अब ससर्फ़ उसकी बहन मैगी और उसका अवेध बच्चा बनोफी, वह ख़ुद और उसका अपना अवैध बच्चा ीवरीगिनयाँ ही बचे थे । अपने सारे बुुजुर्ग ररभेदारों की मृत्यू के बाद करीब एक साल से उसकी बहन मैगी ने हाउसकीपर की नौकरी कर ली थी और ममा-मछेले फिन भर गाँव में घूमकर

ग＂व की औरतों की जरूरत के अनुसार उनका काम कर दिया करती थी १जसके बदले या तो उसे एक थाली भोजन भिल जाता था या 个िर घर के 个िए एक डिब्बा अनाज । इन सबसे उनका बइी मुपक्कल से गुणा रा होता था，किसी－१क्सी दिन तो उनके पास सिर्फ़ पानी पीने के सिवा अर कोई चारा नहीं होता था ।

अपनी सन्तान के जन्म के कुछ सालों बाद से ममा－मबेले ने अपने आस－ पास के इलाके में एक बड़ा अद्रदा सा उपनाम आर्जत कर १लया था । वह ＂ही－मेन＂कहलाती थी १जसका अर्थ था वह पूरी तरह से औरत नहीं थी बाल्क लैंगक रूप से औरत और मर्द का मिला－ज़ुला रूप थी। यह अफ़वाह उन मदोर्रो द्वारा फैलाई गई थी १िन्होंने अपना प्रणया－प्रस्ताव ममा－मबेले के पास केजा था और १जसे उसने बड़े दृढ़ स्वर में यह कह कर ठुकरा दिया था ：＂में अपने आप को अब और किसी को १दखाना नहीं चाहती हूँ ।＂

मर्दों की 个नगाह उस शांत，संवेदनशील चेहरे तक तो पहुँचती ही नहीं थी जिसने अपमान की पीड़ा झेली है । समाज में औरतों का महत्व सिर्फ़ उनवी यौन क्षमता तक सीमित था，इसके अलावा उनका और कोई महत्व नही था । १जस व्यीक्त हारा ममा－मबेले गर्भवती हुई थी，उसने उसे १ववाह का वपन दिया था，कम से कम गर्भधारण करने के पहले तो उस व्योक्त ने ममा－मबेले से यही कहT था । उसके बाद उसने कभी क़ुछ नहीं कहा और ₹से ही उसे पता चला $1 क$ ममा－ मबेले गर्भवती है वह चुपचाप गाँव से गायब हो गया । उन मर्दो से कुछु और सीबने को नहीं था जो यही हाँकते रहते थे ：＂हम उन्हें अपनी उँगती पर गननते हैं，एक－दो－तीन－चार－पँच ！＂उनकी इस मान्नसकता को बदलने का और यह समझाने का भी कोई उपाय नहीं था $\uparrow$ क एक पररवार के अंदर मर्दे और औरत दोनों एक गाड़ी के दो पीिये की तरह होते थे ।

मर्दों को गुस्सT इसलिए था क्योंक ऐसा विरले ही हुआT धा जब उनका सTमना किसी ऐसी औरत से हुआ हो जो दूसरी औरतों की तरह अपने जननांगों

को सन्तुष्ट करने के लिए उतावली नहीं थी । इसीलए उन्होंने ममा-मबेले को "ही-मेन" के उपनाम से प्रचीतत कर दिया था । परन्तु उसकी समझने की यह क्षमता कि १जंदगी पूरी तरह से व्यर्ध थी, दर्द महसूस करने और गलींतयाँ न द्नहराने की उसकी घह गहरी संवेदनपीतता ही सिर्फ़ उसके औंर उसकी विपतित्तयों के बीच खड़ी थी जो जल्द्धी ही उसकी ज़िंदगी को निगलने वाली थी ।

सTत भर के भारी संघर्ष के बाद ममा-मबेले को भी बतौर हॉउसकीपर एक अच्छे माभिलक के यहाँ नौकरी मिल गयी, तो उसके शांत, गोरमापूर्ण व्यक्तत्व और उसके सTफ, सुव्यवस्थत और परशश्रमपूर्ण ढंग से काम करने की क्षमता से बड़ प्रभावित धा । महीने के अंत में ममा-मबेल तुजाने से लदी घर आयी, अपनी बहन से दुगनी तन्खवाह, ढेर सारे सूती कपड़े और जूतॉे की एक जो इी । दोनो बहनों ने मिलकर चाय बनायी और अधेरा धिरते ही बाहर आकर दोनों झोपड़ी की 个मट्टी की दीवार से पीठ १टका कर बैठ गयीं और तुशी-तुुशी दोनों तन्त्वाहों को एक सTश ममT-मब्लेते की गोद में डाल दिया । गाँव के अर्थभात्र्र के PहसTब से उनके पास एक बड़ी सम्पीत्त थी : पर्च रेन्ड मैगी की तन्लवाह का, और दस रैन्ड ममा-मकेले की तन्छवाह का । ममा-मबेले की अवेले की तन्छवाह से पूरे परिवार को मर्होंने भर तक तिलाया जा सफता धा। इतीलए वह अपने सिर को एक तरफ करके बेठ गयी और एक सोचपूर्ण गम्भीर भाव से महीने भर के ीलए अपना बजट तैयार किया ।
"मै सोचती हू, हमें आधा बोरा अनाजु बरीदने से श़्रुरू करना चाहिए" उसने कहा । यह दो महीने तक चलेगा और इससे हमें सम्भतने का कुछ वक्त भी คमल जावेगा ... i"

मैगी ने सहमीत में अपना सिर हिलाया । अनाज़ या मबेले हमेशा आधा बोऱा मोतई से ज्यादा दिन १िकता था क्योंकि जब अनाज़ की कुटाई होती

थी तो इसे दो हेर में अलग किया जाता था : एक ब़रददरा अनाज और दूसरा नरम क्षृटा ह्वुआ अनाज। बुरदरे अनाज़ को पहले दर $\uparrow$ मनट पकाकर १फिर नरम मुलायम कुटे हुए अनाज में ममलाया जाता था। इस विधि से दीतो का बर्तन अ्पर तक फूल कर लबातब भर जाता था ।
"अनाणु की बोरी पर छुट रैन्ड उर्य करने के बाद" ममT-मबेले ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा - "में एक बेग रोटी का आएटा और केक बनाने के लेलए बाना पकाने वाला तेल बरीदना चाटूँगी जिससे कि हमारे बाने में कुछ विववधता आए। इन सबको बरीदने के ब्चाद हमारे पास सोलंट दिन तक माँस बरीदने चे १लंश एक रैन्ड साक सेन्ट बचता है और इस तरह मेरा पैसा अब समाप्त होता है।"

एक मुस्वान के ताध उसने मेगी को उसके पाँच श्न्ड वापत कर १दि ।
"में समझती हूँ तूम इन पेतों को कपड़ों पर खर्व करना पसंद करोगी" उसने कहा । "बनोफी के स्कूल की कमीज चियड़ी हो चुकी है और १वरीगानिया के तागे पे मे सिर्ष सा० मेंट लंगते है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे कपड़े के लिए भी कुछु पैंते बव सकते हैं । और रही मेरी बात, तो मूशे अब विसी चीज की जस्रत नहीं है ।"

उसे ही मेगी ने पंच हैन्ड अपनी जेब में डाला, ममT-मबेले ने उतक्वठित होकर कहा - "अगर में इस नौकरी को बरकरार रउ पायी तो हम जल्दी ही बेहतर ड़ज़ंदगी जी पारेगे। गायद हम कुछ पेसा बपा भी पारेगे।

उस रात सबने बूब अचछी तरह बाना उाया, प्लेट भर-भर कर दीलता और ट्राइप : जिसके ऊपर देर सारी चैल की चर्बी वाली नली डली हुई थी, औरंर खा-पीकर पूरी तरह से सन्तूष्ट्ट परिरार सोने चता गया । लेकिन दूसरे १दन स्वुबह ही एक विचिच कहानी श़ुरू हो गयी थी ।

पीरवार फे सबतोग बाहर बैठ कर, नरम दीलया का नाभाता बा ही रहे थे fक छोटा लड़का बनोफी ममा-मबेले के Тसर की तरफ लगातार घूरने लगा अर अंत में टिप्पणी की : "तूमने अपने बाल क्यों काट १लए हैं, अँटी ?"

ममा मबबते अपने मूंह में चम्मच भर कर दललिया डालने के क्रम में एक क्षण के लिए विठक कर स्वा गयी ।
"लोकिन मैंे अपने बाज नहीं काटे है बनोफी" उसने उत्तर १द्या ।
"परन्तु तुमने काटे है, आटटी", उसने १फर कहा । तुम्हारे १िर के एक तरफ बालों के बीच एक चिकना शिस्ता चमक रहा है ।

आगींकीक होकर ममा-मबेले ने अपना हाт Pसर की दानिही तरफ फेरा और $\uparrow$ पर अचानक उसकी धरधराती हुई उँगीतयों ने चिकना, गंजा १हैस्सT मह्यूस १कया । डर से उसकी उँगीलया सिकृ़्ड गयीं । परन्तु तुरंत व्या वहारिक और दृद तरीके से अनर्णय लेती हूई वह उठ बड़ी हुई और अपनी झोपड़ी का निरक्षण करने गई, जो अदर से करीब-करीब उाती थी। सोने की दरी एक कोने में करीने से मोड़ कर रखी हुई थी, दृतरे कोने में एक १िन का बक्सT पड़ था जिसमें उसके कपडे रखे हुए थे । वह हुवककर उाली पड़े मिटटी के पर्सा पर अपने कटे हूए बालों के निश़ान ढूँढने लगी परन्तु वहाँ पर कुछ भी नहीं था । हॉइ-मास का बना कोई भी व्योक्त रात में उसकी झोपड़ी के अंदर तो अ नहीं सकता था क्यो१क सुबह उसने खुद ही अंदर से दरवाोे की १सटकिनी उोली धी। एक क्षण के १़िए तो उसे ऐसें लगा मानो वह बेहोश होकर रिगर पडेेगी और उर से उसने झोपड़ी की १िट्टी की दीवार से अपना हाध टिका १द्या । गाँव की चहावत के अंनुसार सिर्द़ एक ही चीज़ उसकी १़िदगी को छू सकती थी - बतोई । इस घृणित, अनजान बला की मौजूदर्गी से अपना पीछा छूडाने के आवेेश में जिसने रात में उसकी १़ंज़ंदगी पर हमला १क्या था वह अपनी

बहन मैगी के पास गई जो अभी भी आग के समीप बैठकर दीलया खा रही थी, और उससे कहा :"मेगी, इससे पहले $\rho$ क में अपने काम पर जाँँ तुम मेरे पूरे बाल काट दो। इस हालत में में कहीं जा नहीं सकती ।"
"लेकिन बात क्या है ?" मेगी ने डर कर पूछा 1 'मुड़े लगता, मेरे ऊपर बलोई आ गया है," ममT-मवेले ने लगझग उसी तथ्यात्मक अंदाज़ में कहा जेसे उसने १पछली रात अपने बजट पर १िवार १वमर्श्श किया था ।
"तृम्हे जाकर चर्ष के पादरी से 个मलना चाहिए, या १फर में लकेना को कह सक्ती हूँ। लकेना को इन चीज़ों की जानकारी हे । वे हमारी मदद कर सकते है ।" मैगी ने गहा ।
"पादरी और लकेना दोनों मुझसे पैसे मॉगेगे" ममT-मबेले ने लड़ाक अंदाज में उत्तर दियो । "और में पेसे कहा से लाँँनी? एक तो हम गरीब है और दूसरा मुड्ये उन पर विध्वास भी नहीं है, इसीलए हमें इस परेशानी को अपने पास ही रखना चाहिए ।"

छोटी बहन होने के नाते मेगी चुप रही । ममा-मबेले ही इस घर की मुंब्रया थी और १िज़ंदगी और लोगों $\cdots$ के प्रतित उसके सारे फेसले समझ़दारी और दया से पूर्ण अनुकूल होते थे । आइा का पालन करते हुए मैगी ने उसके सारे बाल काट दिदये, फिर दोनों बहने काम पर निकल पडीं । यह प्रानवार की सुबह थी आरैर बच्चों ने जो उस १ैदन स्कूल नहीं गये थे, चारों तरफ इस काटे गये बालो की कहानी फे्ता दी, जो रात में रहस्यमय ढंग से ममा-मबेले के सिर से गायब हूए थे । यह बबर जल्दी ही उनके गाँव के वार्ई के तसवाना डाक्टर लकेना
 था ।
"एक ग्राहक भिसा", उसने अपने आप से कहा ।

जब ममT-मबेले उस १दन देर दोपहर अपने काम पर से वापस लौटी, तब उसने लकेना को बडे धैर्यपूर्वक ढंग से अपने अहाते में बेंठे हूए पाया । उसने १बना कुछु १छेपाये अपना मालिकाना अंदाज़ दिखाते हुए उसका अभवादन १कया ।
"में कहता हूँ, ममT मबेले", उसने आपचर्य चकित होकर कहT । "तुमने अपने बाल काटे हैं । उन कटे हुए बालों का तुमने क्या किया ?"
"मेंने उनको जता फिया" नम्रतापूर्वक उसके पास बै०ते हुए उसने जवाब दिया ।
"यह तुमने अच्छा १कथा, तुमने उसी चीज़ का नाश़ कर १िदया जिससे तुम्हारे दुप्मन तुम्हे हारिन पहुँचाना चाहते थे । में कहता हूँ, जब सुबह यह कहानी मुझ तक पहुँची तो में बहुत हैरान हुआ । मेने सोचा : ममा मबेले जैसी दयालु औरत को कौन हाभिन पहूँचाना चाहता है ? उसने तो किसी का ब्रुरा नहीं किया है । मुछ्झे तुरंत उसकी मदद करने जाना चाहिए ।" इन काबदों के साथ उसने अपने छोटे स्टूल के नीचे से द्ञुक्कर बडे नाटकीय ढंग से एक गहरे रंग की दवा की पीशी 个नकाली ।

ममा मबेले अपने चेहरे पर मदद की याचना का भाव १लए उसकी तरफ देख रही थी । ऐसT उसकी १िंदगी में पहली बार हुआ था जब कोई बलोई उस पर आया था और वह इस घटना से बुरी तरह डरी हुई थी। परन्तु जब उसने दवT की पीजी पेश्र की तो उसने दृढतापूर्वक अपने होंठ दबा 个लये। वह उससे पाँच रेन्ड की माँग करेगा, और पेसे देने का ममा मबेले का कोई इरादा नहीं था ।
"में दवा नहीं ले सकती, लकेना", उसने जल्दी से अपने बचाव का बहाना बनाते हुए कहा । तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि में चर्च जाती हूँ और चर्च जाने

वालों को तसवाना की दवा का इस्तेमाल करना मना है ।"
"चर्च सब कुछ तो नहीं जानता ममा मबेले", उसने गम्भीरतापूर्वक कहा । "यह परेभा़नी तसवाना प्रथा से आती है अ $1 र$ सिर्फ़ तसवाना की दवा ही तुम्हारी मदद कर सकती है ।"

अपनी १बरादरी के दूसरे तसवाना डाक्टरों की तरह, लकेना के पास थी यधेष्ट जोश और हिम्मत थी। ये लोग बड़े ही कल्पनापील करतबी किस्म के होते थे जो सीदयों से अपनी परम्परा में लोगों को चमत्कारों की इस द्विनया का १पवरण देते आए थे । ये समाज के सबसे चालाक लोग थे जिनका लोगों पर बड़ा जबरदस्त १नयंत्रण था । इनकी सारी हरकतों का विप्लेषण करने के ीिए बहुत ही पांत और तर्कपूर्ण दिमाग की जस्रत थी क्योंकि इन लोगों के डाक्टरी उपचार में बार-बार विफल होने के बावजूद, लोग बड़े लालायित होकर इनके पास उपचार के १िलए जाते थे । आांतित अरैर तर्क ममा-मबेले के दो विदोष मानसिक गुण थे । उसने दूर से लकेना की सारी असफ्लताओं को देवा था, जिनमें से कुछ तो लगभग घातक भी थीं। लकेना अपनी दवा से 个बच्छू के डंक के जहर को उतारने का दावा करता था जिससे गाँव वालों की नज़रों में उसका महत्व बदु जाता था । बहुत सालों तक तो वह सफल रहT फिर एक दिन उनके ही वार्ड के एक छोटे लड़के मंोफी, जिसे एक बडे काले १बच्छू ने काट १लया था, की मृत्य़ लकेना के उपचार के दौरान ही हो गई । यही साँप काटने के किस्से में भी हुआ, जिसे चंगा करने का लकेना दावा किया करता था । ममा-मबेले ने फफर अपने आाप यह निष्कर्ष निकाला : कि दो तरह के ताँप और १बच्छू होते हैं एक जहरीले और दूसरा १बना ज़हर वाले । और लकेना का उपचार तभी सफल होता है जब ये स $\dagger$ प या बिच्छू बिना जहर वाले होते हैं । परन्तु उसके इस कटे हुए बालॉं के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जाये ?
"यह सच है $\uparrow$ क में पझो-पेपा में हूँ, तकेना", उसने कहा । "मेंने ऐस्सी उलझ़न अपने ऊपर पहले कभी नहीं देर्णी थी। मेरे बाल बबल्फुल मेरी त्वया की तरह चिकने काटे गए थे ।"
"इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, ममा-मबेले । सब को पता है कि अब तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है । कोई तुमसे ईष्या कर रहा है और चाहता है १क तुम्हारी नौकरी छूट जाये, उसने कहा ।

इसे स्नुनकर ममा-मबते ने फिर अपने होंठ दब्बा १लि .। १कसी और ने उसकी तरह पपछले साल की भुखमरी का अनुभव नहीं किया होगा, कभी-कभी तो वह भूष से चक्कर खाकर या बेहोशा होकर गिर पड़ती थी । अब तो चाहे कुछ भी हो जाये वह अपनी नौकरी नहीं खोने वाली है ।
"मैं तुम्हTरे ीलिए हीड्डयाँ फेंकूँग" लकेना ने जोर देते हुए वहा । इन हीइ्डयों की मदद से में उसे देख पार्जा जो तुम्हारी गज़ंदगी को हानि पह्ँुँचने की कोपीशश कर रहT है । हइडी फेंकना दवा से सस्ता पड़ता है । इसकी कीमत सिर्फ़ एक रेन्ड है ।

ममT-मबेले ने धीरे से अपना पिर १िलाया 1 सिर्फ़ यह दिखाने के लिए १क वह उसका झ़ुभीचिंतक है लकेना ने अपनी छाती छूकर कसम खायी ।
"हर कोई मेरा ९दल देख सकता है" उसने कहा । इसमें कोई ब्रुराई नहीं है" और इसी आक्वासन के साथ वह १वदा हो गया ।

इस घटना के बाद ममा-मतेले ने यह पाया कि मानव जीवन के अइात भाग में जो चीज़ निवास करती है उससे बहुत गहरी पेदना होती है । पहले ये कहाीनयाँ उसके पास लिकददन्ती के रूप में आयी थीं परन्तु इन सबका अंत एक

जैसा ही होता था－इससे पीड़त लोग बेठ जाते थे और सड़ने लगते थे，वे काम या कुछ भी और नहीं करते थे क्योंकि उन्हे लगता था १क 个ज़िदीी में तरक्वी करने की कोशिश्ञ से ही यह दु：ब उनके ऊपर भाया है，और वह मरने तक उसी तरह बेकार बैठे रहते थे।जबीक पहले उसकी १़िंदगी，，सोने और फाततू गप－भाप का एक अनीशशचत सा दौर या，इस घटना ने उसकी प्रकाशमान दुनिनया को एक उदास，चिश्नत और दर्द भरी अंधेरी द़निया मे बदल डाला था ।

रात कुंछ ज़्यादा ही भरंकर और व्याकुल कर देने वाली होती थी यह हमेशा एक ही तरीके से ज़ुरु होती थी। उसे एक छोटी सी तीषी पीली रोगनी १दबाई देती १िसके पीछे अस्पष्ट काली आकृतयाँ होती थीं जो उसके सामने पानी के तरल बहाव में डुबतुलों की तरह आती थीं । १फर उसे महसूस होता था कि वह बहृत भारी अँधी तूपान में फैस गयी है और इधर－उधर टकराती जा रही है। परन्तु सबसे अभि उसे यह महसूत होता $\uparrow$ क कोई अनजान हाध उसका गता घोंट रहा है । १फर एक रात वेदना के स्रोत ने मूर्त स्प धारण कर 个िलया । वह कोई १वकृत सी चीज़ थी जो उसकी ओर अपना विवकृत चेहरा ीलए बेठी चती आा रही थी। उस रात वह करवट १काे लेटी रही और उस वस्तू ने जो एक विबृत मानव की तरह १िदाई दे रही थी，ड्बाकरर अपना मुँ उसकी छाती पर रख दिया और अपनी अंगुली और अगूठा उसके ललाट पर कस कर दबा १द्या । विरोध करने या शिलने में वह个बल्फ़ुत असमर्थ थी，इसीजए डर से बेतहाशा धइकते हुए अपने हृदय के साथ वह वहीं पर पड़ी रही । कुछ देर के बाद जब उते होशा आया तो उसे महूसू हुआ १क वह उस अधेरी झोपड़ी में वबक्कूत अकेली थी । यह सोच कर १ि उसने राधुस या उसते भी बुछ भयानक देबा है，वह थरथराते हुए उठी और १िस्तर पर ही घ्रुटने टेक कर दयनीय भाव से प्रार्थना करेने तनी ：＂हे यीश़，मेरी मदद करो ।＂

उसने जैसे ही ये प्ञब्द कहे, ठीक अपने कानों के पीछे उसे एक मन्द सी हैंसी सुनाई पड़ी। अधिरे में उसने दियासलाई टटोली और अपने बबछौने के पास वाला दिया जला दिया । पूरी झ़ोपड़ी खाली थी। बाकी की पूरी रात उसने बैठकर काट दी क्योंक सोने में उते बहुत हर लग रहा था । एक बार तो वह चिल्ता उठी : "हाय, अब मेरा क्या होगा।"

दूसरे १िन सुबह उसे दर्द महसूस हो रहा था । दोपहर में जब वह अपने काम में व्यस्त थी तो उसके सिर पर एक जोर का प्रहार हुआ, जिसके आधात से वह धीरे से सिंर से पाँव तक हिल गयी आर सहारे के १िलए उसने घर की झाइू पकड़ ली धी। तीव्र दर्द के कारण उसने अपनी आँधे भींच ली थीं। थोड़ी देर तक वह १बल्क्फुल स्तुन्न बड़ी रही आँर उसका यह उबाऊ दर्द उसके १सर पर विसी भारी वजन की तरह ऐसे ह्वूलता रहा मानो रिस्सी अझात विशाच ने वहाँ पर अपना पूँह गड़ गिद्या हो और धीरे-धीरे उसका सिर चूस रहा हो । रोज सुबह एक ही समय पर ऐसा होता रहा, १फर तीसरे १दन स्वुबह उसकी मालोकन ने उसे पैसे ही दर्द से पी९डत झाडू से चिपके हुए पाया । "क्यो, ममT- मबेले तुम्हे क्या हुआ है ?" उन्होंने पूषा ।
"मुड़े लगता है, में बीमार हू"" ममा-मबेले ने डरते हुए उत्तर दिया । उसे यह कहना पड़ा, परन्तु वह अपनी नौकरी नहीं बोना चाहती थी । और ना ही उसकी मालीकन उसे बोना चाहती थी क्योंकि अच्धी हाउसकीपर बहुत मुश्वक्ल से भितती थी । इसीलए उन्होंने सहानुक्भूतिवश ममा-मबेले को दो १िदन की छछख्टटी दे दी ताकि वह अस्पताल जाकर अपनी जाँच करवा सके ।

लकेना ने जो आजकल ममा-मबेले के अहाते पर कडी नज़र रख रहा था, जब ममा-मबेले को अपने काम से ब्हुत पहले वापसे लौटते दे $े ग ा ~ त ो ~ उ स न े ~$ सन्त्षष्ट होकर अपना सिर शिलाया । वह सिर ह़ुकाये, चिर्नित और दु: छी

चलं आ रही थी और उसके बाँचे कंधे पर एक छोटा सT नारंगो का थैला लटका हुभा था। वह अभी मुश्कल़्ल से अहाते के अंदर धुसी ही थी ीक वह तेज कदमों से उसका पीछा करते हुए उसके पास आया और चिलागया : "ममा मबेले में यह देख कर बहुत हैरान हूँ १क तुम अपने काम पर से इतनी जल्दी वापस लौट आयी ।"
"मैं बीभार हूँ, लकेना", उसने कहा । "में अभी अस्पताल से होकर आ़ा रही हूँ।"
"तुम्हें क्या बीमारी है, ममा-मबेले ?"
"मेरे सिर में भयंकर दर्द है ।" फिर वह थोड़ी देर के ीलए स्की और आक्चर्य व्यक्त करते हुए कहा : "पता है अस्पताल में डाएटरों दा़रा मेरी जाँच ह्रुई और उसने बताया कि मैं बिल्फ़्लु स्वस्थ हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाती हूँ और उन्होंने यह भी कहा $\uparrow$ क सिर्फे कुटा हुआा धान और मसस काफी नहीं होता है, वह तो बह्त अपर्या प्त आहार है । मु़़े कुछ नारंगी खाने की भी कोपसश करनी चाीहए । मेरे १सर का दर्द शायद मेरे घीटया आहार की वजह से ही है ।"

लकेना ने अपने १सर को गहरी सोच में हूुका १िलया और १फिर कहा : "उन्हें सबकुछ तो पता नहीं है, ममा-मबेले । मैने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी सारी परेपानी तसवाना प्रथा से आयी है और में तुम्हारी मदद भी कर सक्ता हूँ ।" उसने उसकी ओर तौलने वाली नजुरों से देखा : "मुझे लगतT है १क मुझे पता है कि तुम्हें कौन हाीन पहुँचा रहा है । तुम तसवाना दवा की कद्र नहीं करती हो, परन्तु मेंने तुम पर तरस खाकर मुफ्न मे हीं हॉंड्डयाँ फेक्को थी । मैंने देखा कि वह मोलेमा है जो तुम्हे हार्न पहुँचा रहा है । उसने गाँव मे तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बात फैलाई है १कं मुझे उसे दुहराते ह्वाए भी पार्म महसूस होती है।"

उसने लकेना की तरफ अपनी $\uparrow$ स्थर और 个नष्कपट आँबों से देखा ： ＂मोलेमो मुझे हाओंन नहीं पहुँचा सकता＂，उसने कहT ।＂उसे सिर्फ़ प्राराब और बबस्तर की परवाह रहती है । ज्यादातर समय तो वह नशे में धुत्त कहीं पर Pगरा पडा रहृता है । एक समय पर वह मुझसे खफा था क्यों个क मैंने उसे अपने आपको C बाने से मना कर दिया था，इसालए उसने मेरे बारे में वैसी बुरी बात कही थी । मेरे पिश्चेष औंग १बल्क्पुल सामान्य है，तेफिक इन मदों द्वारा किसी भी औरत को बह्नुत ठेस पह्डँच सकती है，इसी वजह से मेंने उसे अपने आपको १दखाने से मना कर दिया था ？

गमा मबेले की तार्किक प्राक्त से हार ना मानते हुए लकेना ने फिर कहा ：＂ममा－मबेले，में हाइडयाँ १िरर से फैक सकता हूँ । मैं तुमसे उसकी कीमत नहीं चाहता हूँ । तुम्हारी बीमारी ने मेरे मीस्तषक्क में हलचल मचा दी है । तसवाना प्रथा में $\cdot$ ．．।＂

ममा－मबेले ने अधीरता से अपने सिर को एक तरफ क़टका १िद्या और कहा ：मुझे पता है लकेना，कि यहाँ तसवाना 个रवाज और ईसाई 个रवाज दोनों हैं । परन्तु सभी लोग ईसाई ररवाज़ की इज़्ज़त करते हैं । ऐसT कोई नहीं है， जो विसी व्याक्त के ईश्वर के नाम लेने पर हँसेगा । यह वस्तु जिसे मैं देखा करती हूं，मेरे ईश्वर के नाम लेने पर हैसती है ।＂

यह सूनकर लकेना के डाक्टरी पैरों को इतनी जोर का झटका लगा १क आगचर्य－चकित होकर उसने अपनी साँस अंदर खींच ली ：तुम्हारा मतलब है तुमने कोई नयी चीज देखी है，ममT－मबेले ？मै कहता हूँ，मुझे यह पता नहीं था । अब जब हमें आज़ादी भिल गयी है，कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या हो जायेगा ।＂

लकेना के जाने के पश्चात्，झोपड़ी की छाँव में बैठकर उसने धीरे－धीरे कुछ नारंंगयाँ खायी，परन्तु इससे उसे कुछ मदद न मिली। वह उसी तरह पीड़त

रही । एक बार जब उसे अपनी बीमारी के कारण का अहसास हो गया, तो फफर उसने कभी भी अपनी बीमारी के लिए छुट्टी नहीं माँगी । इस बीमारी के दौरान उसने जो दुछ भी अनुभव किया था उसमे दर्द सबसे ज्यादा था : कभी वह सिर पर घूसे की तरह लगता था, तो कभी छाती पर घूँसे की तरह लगता था - यह दर्द जगह-जगह घूमता रहता था । जल्दी ही पूरे गाँव के वाई ने मृत्यु से जूझझते हुए उसके संघर्ष को देखा । वह फिन-ब-१िनन दुबली होती चली गई । वह काम पर स्तुबह बह्डत जल्दी निक्ल जाती थी, थोड़ी दूर चलती थी $\uparrow$ फर रास्ते में सुस्ताने बेठ जाया करती धी, और शाम को लौटते वक्त भी यही किया करती थी 1

साल के अत में उसका मालिक अपने परिरवार के साध एक महीने की छुट्टी पर बाहर चला गया । नौकरी को बरकरार रखने की १चता ने ममT-मबेले को नर-कंकाल में बदल दिया था 1 वह अपनी झोपड़ी में कई-कई १दनों तक विसी अचेत और मृत व्यांक्त की तरह पड़ी रहती थी । और जब सब लोग उसके मृत्यू के समाचार की भाशा कर रहे थे तो वह अचानक चंगी हो गई अैर भुक्खड़ की तरह खाने पर टूट पड़ी, जिससे जल्दी ही वह फिर से स्वस्थ हो गयी। उसके थोड़े ही दिनों बाद वह गाँव में अपनी दिनचर्या के अनुसार पानी खींचते हुए देखी जाने लगी और उसकी सहेलयाँ उसे रोक कर पूछा करती थी : "ऐसा कैसे हुआT ममT-मबेले कि तुम अब बीमार नहीं हो ? क्या तुम्हें भी अमीर लोगों की तरह अपनी मदद के 个लए कोई १वशेष तसवाना डाक्टर 个मल गया है ?"

और वह क्रोधित होकर जवाब देती : "तुम लोगों से मे तंग आ च़ुकी हूँ । अादमी की मदद करने वाला कोई भी नही है, भगवान भी नहीं। में काम छोड़कर बैठ नहीं सकती धी क्योंक मैं बह्हत गरीब हूँ अंर मेरे बच्चों को कोई और १खलाने वाला नहीं है ।"

## बील

वह ज़मीन बबल्फ़्ल सुनसान ह्वा करती थी जहाँ लोग ऐेती के लिए जाया करते थे । ये ज़मीन हाएड़ों के बीच का जुला स्थान था और ये जंगली झा़ियाँ भी उतनी ही सुनसान थीं । करीब－करीब ये सारी ज़मीने गाँव के पास ही थीं । झ़ुाड़यों के कुछ ऐसे भागों में जहाँ भूपिगत पानी सतह के बहुत करीब था，लोगों ने अपने लिए छोटे－छोटे विश्राम－लिािवर बना लिए थे और अपनी जमीन पर जाने के रास्ते में प्यास ब़झाने के लिए १छछछता कुआाँ भी खोद तिया था । एक बार गाँव छोड़ देने के बाद वह हर तरह की चीज़ का अनुभव क्या करते थे । दे इस षाव भरे，पानी वाले स्थान पर ववश्राम कर सकते थे，जो चारों अर से हरा－भरा था और हलेक हरे रंग की काई के बीच पेड़ों पर उलड़े हुए नाजुक पीले－सुनहरे－बैंगनी रंग के जंगली फूल \खिले हुए थे，आर बच्चे जंगली गुलर या उस मौसम के किर्सी भी बेरी को यहाँ पा सकते थे । परन्तु 1958 से उस ज़मोन पर सात ताल का सूखा पड़ और पानी व्रता स्थान भी पुला सूखा कटीली－झ़ांड़यों के देशा सा मनहूस 个दबने लगा था，वृक्षों के पत्ते सिकुुु कर झड गये थे，काई सूख कर कड़ी हो गई़ थी और इन उलड़े हुए पेड़ों की छावव के नीचे की ज़र्मीन काले और उजले रंग के पाऊ巨र में बदल गयी थी，क्योंक वहाँ बहुत 个दनों से बारिशा नही हुई थी । लोग मज़ाक में क़छ इस तरह कहते थे कि अगर तुम वर्बा को एक कप में जमा करने की को१ीाश करोगे तो भायद एक चाय का चम्मच ही भर पायेगा । अकाल के सातवें साल की पुस्भात में， ग्रीष्म 既 में जीना एक तीव्र वेदना की तरह था । हवा इतनी स्वी और नमी रहित थी कि वह चमड़े को जला देती थी । चारों तरफ चासदी फैलो हूई थी

और फिसी को भी इस गर्मी से बपने का उपाय मातूम नहीं था। इस गर्मी की
 धी। गाँ के ज़्वादातर लोग इस जमीन की प्सल ते ही अपना गुग़गरा करते थे परन्तु १पझले दो सालों से तूबा पझेने की वजह से खब तोग अपनी जमीन पर से केवत लपेटा हुआा चमेडे का कम्बल और ंडना पकाने का बर्तन तेकर पपपत लौट
 लोगों ने ही बूब पेता बनाया धा क्योंक सेते समय में निराभा की ग्स्थित में तोग उन्े अम्बर अपने हला पर राइने ेे रिए उनते तापीज़ या जड़ी-बूटी माँते रहते थे ीजसते फि वर्वा हो ओर फ़्सल उपने ।

उस सात वर्षा देर से हूई । ये नवम्बर की शुस्भात में अच्धी वर्षा के पादे के साय अपयी थी। यह किसी अच्छी वर्षा वाते तातों की. तरह धनयोर
 बारिस से धरती नरम हो गधी धी ओगेर वारों ओर जानवरों के चारेे के लिए हऱी-हरी चीज़े उग आयी थीं। जुताई के मेंसम की पुल्भात की चुतादी को सुनाने के लिए लोगों कों कगोटता गाँव बुलवाया गया, लोगों ने अपने आपपको शिताया भर पूरा पीरवार ज़मीन की ज़ताई करने को चल पड़ा ।

बूदे व्यीक्त मोकगोबजा का पीरयार भी उन परिखारों मे से था जो जममीन जोतेने के लिए जल्दी निकल पडे ेे । उनके पास्त एक गथे वाला ठेला था १िस पर उन्हॉंनें अपना सारा सामान लाद दिद्या धा, मोक्गोबणा जो करीब सत्तर माल से ऊपर का था दो छोटी तड़क्या निययो और बोसीयोंग, उसकी माँ टीरो और एक अनब्याही बहन नेस्ता, ओरेर उस पीरखवार का १िता एवं भरण-पोषण करने वाला रामादी, जो इस गधा-गाड़ी को हाँक रहा धा । वर्षा की पहती बूंदों की आтशा की हइबड़ी मे, इस च्यांक्त रामादी ओर दोनों ओरोरतों ने १मतबर इस कटीती ज़ाड़यों वातों ज़मीन को साफ कर डतात, भिर

इन्हीं कटी हुई कटीली ड़ाइ़र्यों की मदद से इस साफ की हुई जमीन को घेर १द्या ताकिक भीवष्य में उनकी पूसल उन बकीरयों से बपी रहे १जन्हें वे अपने साथ दृध के १लिए लेकर आतये थे । उन्हॉने पुराने कुँँ से पूरा कीच5 个नकाल कर उसे साफ और गहरा कर १दया था ओंर ऐसी हलकी ध्रिंधती बारिश में भी रामादी ने दो बैलो को जोडा ओर पूरी जमीन को हल से जोत डाला ।

प्सल के इन्तणार में, ज़मीन जुत कर तैयार धी । रात में आहार खोजते हुए कीडों की गुनगुनाहट और सरसराहट से धरती जी उ०ती थी 1 परन्तू अंचानक, मध्य नवम्बर तक वर्षा गायब हो गई, सारे बादल उड गये और आकाश़ सूना हो गया । सूरज आकाश में अजीब ती क्रूता विल चक्र खाते हुए नार्य रहा था। पूंकि सूरज ने इस धरती से आबरी बूंद तक की नमी चूपत ली थी इसीलए हर १दन ये ज़मीन धुन्ध के कोहरों से ढक जाती थी । वर्षा का इन्जज़ार करते-करते परिवार हताश़ होकर वेठ गया धा । जब बकरिरयों ने दूध देना श़ुरू कर दिया था तो उनकी आाशाओं ने इतनी ऊँची उड़न भर ती थी कि वे इस दूध को बड़ी तत्परता ते अपने दी़िए पर उड़ेल लेते ये, और अब उन्हें १बना दूध का सादा दोलया ही खाना पड़ रहT था । इस सूबीं धरती पर अनाज़, मकई, कद्दू और तररूज अादि के बीज बोना अतंभव था । वे दिन भर द्रोपड़ी की छाँव में बेठे रहते थे और वर्षा के गायब हो जाने के बाद सो तो उन्होने कुछ सोचना भी बंद कर दिदया था। सिर्फ़ दोनों बीच्चयाँ, १िनयो और बोसीयोग अपनी छोटी लड़क्यों की दुनियाँ में पूरी तरह से छुश़ थीं । वे अपनी माँ की तरह घर बनाने के बेल में व्यस्त रहतीं और एक दूरोे से धीमे स्वर में गप्प लड़ाते रही धीं। वे लक्डी की गुीडया बनाती, उन्हे चीथड़ों में लपेटती और हू ब हू अपनी मां को नकल उतारते हुए उन्हें कस कर डाटती थी । पूरे दिन डॉट लगाते हुए उनकी आवाज़ सुनी जा सकती थी : "मूर्ब जब मैंने तुम्हे पानी लाने भेजा था, तो तुमने बाल्टी का आधा पानी रिगरा कयों दिया ।" "मूर्व क्या तुमं

बिना दीलया जलगये，दीलए का बर्तन नहीं सम्भाल सकती हो $1^{\prime \prime}$ और उसके बाद वह उन चीथडे की गु़ियों के 个नतम्बों पर सढ़्त भाव से १पटाई करती थीं ।

बुज़ुर्ग इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे，उन्होंने इनकी ये मज़ेदार बातें भी नहीं सूनी थीं । वे वर्षा का इन्तज़ार करते हुए बेठे रहते थे，आकाश से वर्षा की आशा करते－करते उनकी नलें तन कर टूटने को हो गयी थीं। वर्षा से ज्यादा जस्री क़ुछ भी नहीं था । तंगहाली के सालो में उनके सारे जानवर बाना बरीदने में बंबक गये थे । वर्षा के इन्तजार के तनाव से घर की औरतें अन्तत：टूट गदीं । और सच पूछिये तो यही दोनों औरतें उन दोनो बचिच्चयो के मृत्य्य का कारण बनीं थीं । हर रात，वे कर्णभेदी विलाप प्ञुरु करती，जो धीरे से मातमी स्वर मे शुूू होता फिर पागलों की तरह उत्तोजित हो उठता था । १िफर वे अपने पैर पटक－पटक कर ऐसे चिल्लाती थीं जसे वे पागल हो गयी हों। मर्द चुपचाप अपने उपर 个नयंत्रण 个कये बेठे रहते，मदों के 个िए हमेशा अपने अर १नयंत्रण रखना आवश्र्यक था परन्तु अब उनकी भी हिम्मत टूट रही थी । उन्हे पता था，औरते आने वाले साल की भुखमरी के बारे में सोचकर भयभीत थीं ।

अन्तत：बूदे व्योक्त मोकगोबजा के C दाग में एक पुरानी यादाशत कौंध गयी । जब वह बहुत छोटा था और यह ज़मीन पूर्वजों की रीतित－रिवाज़ द्वारा ही भासित होती थी，तब उसने वर्षा करवाने के ीलए एक जलसा होते देखा था । उस जलसे के ब्यौंरे को याद करने के प्रयत्न में，जिसे वह इतने सालों तक ईसाई चर्च में प्रार्थना करने के कारण भूल सT गया था，वह फफर से जीीवत हो उठा। जैसे ही धुन्ध थोड़ी साफ हुई，उसने अपने छोटे बेटे रामादी से कानापूसी करनी श़ुरू कर दी। उसने बताया कि एक ऐसा वर्षा का देवता है जो सिर्फ बच्चों के प्रारीर की बील ही स्वीकार करता है । इस बील को देने के बाद

ही $\uparrow$ फर से वर्षा होगी और प्रसत उपजेगी, उसने बताया । उसने रामादी को सारी १िषीध समड़ा दी और जब उसने बोलना श्रुरू किया तो उसकी यादाशत दृदता में बदल गरी अणर उसने अटत प्रभुत्व से बोलना ज्ञारू कर १दया । औरतों के रात्र बेला के रिलाप से रामादी की हिम्मत भी टूट चुकी थी, और जल्दी ही दोनों मर्द दोनों औरत से भिलकर कानापूसी करने लगे। बधच्चयों ने अपना बेल जारी रखा : "मूर्व। दुकान जाते वक्त तुम रास्ते में पेसा केसे बो सकती हो। तुम ज़ूल फिर से बेत रही होगी।"

सब कुछ बत्म हो जाने के बाद, और दोनों बीच्चयों के शरीर के टुकडे को खेत में चारों तरफ फेला देने के बाद भी वर्षा नहीं हुई । बील्क रात में वहाँ मृत्यू ती भांतित छा जाती थी और 个दन में निगल जाने वाली सूरज की गर्मी। पूरा परिरवार बुरी तरह से आतंतिकत था। उन्हॉने अपना चमड़े का कम्बल, बर्तन इत्यादि बटोरे और वापस गाँव भाग आये ।

गाँव के लोगों ने जल्दी ही दोनों बीच्चयों की अनुपास्थीत पर ध्यान १िदया। उनकी वहीं खेत पर मृत्यू हो गई थी और उन्हे वहीं दमना दिया गया था, पीरचार ने लोगो को बतताया । परन्तु लोगों ने उनके मुराये, आतीकित चेहरे देखे और उनमें एक बुसपुसातहट श्रुरू हो गई 1 बीच्चयों की मृत्यू रिक्स वजह से हुई, वे यह जानना चाहते थे ? इस पर परिखार ने उत्तर १द्या था १कि उनकी १बना किसी कारण से वेसे ही मृत्यू हो गई थी। यह सुनकर लोगों ने आपस में कहा कि यह बड़ी हेरानी की बात थी कि दोनो बीच्चयों की एक साथ ही मृत्यू हो गई थी। और परिरार के अस्वाभातिक हाव-भाव को देखकर लोगो में बड़ी बेंपनी-सी फेल गयी थी। जल्दी ही पुक्ल आ गई। पीरवार के लोगों ने पुगिस को भी वही खेत पर घृत्यु अरैर दफ़्नाने की कहानी दुहरायी । उन्हें पता नहीं था कि बीच्चयों की किस कारण से मृत्यूप दुई है इसीलिए पुगतस ने उनते कत्र देखने की माँग की। इस पर बच्चियों की माँ रो पड़ी अरर पुलिस को सबजुछ सच-सच बतल़ा १िद्या ।

उस पूरी भयानक गर्मी के मौसम के दौरान, बीच्चयों की अकाल मृत्यू की कहानी, गाँव के अपर दुख के काले बादल की तरह छायी रही, और यह दु:उ तब भी भान्त नहीं हुआT जब - उस बूढे व्यीक्त भरिर रामादी को बील देने के जुर्म में मृत्यूू-दंड की सज़ा १मली । उनके विधान के अनुसार धार्मिक कत्ल कानून के १खलाफ था और इसे मृत्युु दंड से ही समाप्त करना चाहिए था । तनाव, भुख्मरी और बेकारी की १वषम कहानी का प्रमाण अदालत को स्वीकार्य नहीं था, परन्तु वे सारे लोग जो 个बना फ़्राल के रह रहे थे, अपने १दल में यह जानते थे कि वे बाल-बाल बच गये थे वर्ना उनका भी मोकगोबजा परिवार सा ही अन्त होता । वर्षा को लाने के 个लए वह किसी भी चीज की बतिल चढ़ा सकते थे 1

कगोटला की बबर तिए १बना इनका एक भी १िन नहीं गुज़रता था इसरीजए तडके सुबह ही ये बूदे व्यांक्त पैर घहीटते और अपनी छड़ी ठकठकाते हुए गाँव के मध्य में गस्थित कगोटला की आरेर चल पड़ते थे । दो १न्यामत स्प से काोटला जाने वाले, केलापपले और धाटायरोना उस समय $\uparrow म$ मले जब वे काोटला के चौड़े अर्द्ध-गोलगकार लकडी के घेरे में घुसने वाले थे । दोनों ने अपने बायें हाथ में एक छोटा लक्डी का कगोटला स्टूल पकडा हुआ था और भारी लम्बे कोट में स्सूतीज्जत थे, क्योंक हवा में ठंडक थी। केलापपले पहले ही उम्र से ड़ुक चुका था ओरेर थोडा बहुत भृत्वक्ड भी था। थाटायरोना पतला, सीधा था, जिसकी चाल में अभी भी स्पूर्ति थी, अरैर एक बुलन्द प्रभावशाती आवाज थी जो उसके सीने में १कसी गहरे ढोल की तरह गुँजती थी । वे दोनरें मिलकर अक्सर कगोटता मामलों पर छाए रहते थे । केलापिपले मानव-स्वभाव के बारे में अपनी गहरी सूक्ष्मद्टीष्ट के लिए और धाटायरोना इसीतिए क्योंक उसे अपनी आवाज स्तुनाना पसंद था । एक दूसरे का अभवादन करने के बाद, केलापपले ने पूछा : "आज की बहत का १िषय क्या हो सकता है, थाटायरोना ? कल दोपहर के कगोटला में में उपस्थत नहीं हो पाया था क्योंक में बीमार पइ गया था, इसीलिए मुड़े आ़ज की कार्यवाही के बारे में पता नहीं है ।"
"हमने सुना है नये तरीके से टैक्स लेने के बारे में सरकारी उद्रघोषणा होने वाली हे" धाटायरोना गरजा । परन्तु मुड़े शाक है यह आज हो सकेगा क्योंक सारे अधिकारियों को अभी तक यह सूरित नहीं किया गया है कि पे

कगोटला में उपर्स्थत हों । यह समाचार दोपहर में एकाएक देर से पहुँचा, इसीलए घो षणा एक या. दो दिन ब्राद ही दी जा सकती है ... "

उन्होंने अपने स्टूल लकड़ी के घेरे के पास रें और थोड़ी देर के 个िए दोनों अपने १िवारों में बोये बैठे रहे । कगोटला में सबक़छ बडे़ आराम से प्युरू ह्ना क्योंकि इसका प्रभारी चीफ़ अब बूढ़ा हो गया था और बहुत ही बीमार था इसलिए उसे अपनी इ्यूटी पर किस्सी भी वक्त आने की इज़ाज़ थी ।

ग्रामीण जीवन को आधुरिनक बनाने के लिए कगोटला के पीछे एक प्रभासीनक ब्लाक की स्थापना की गई थी । यहाँ स्कूल, कुअँ, सड़कं, एवं १वकास और उन्नीत की बाते होती थी, कर्मठ जवान क्लर्क हाथ में दप्तरभाही के कागज भरे इस १वभाग से दूसरे विभाग में तेज दौड लगगते रहते थे । उनके पास पुराने सा येदार वृक्षों की पिशड़यों की चहघहाट को सुनने का वक्त नहीं था, जिससे कगोटला चारो ओर $\uparrow$ धरा हुआ था परन्तु दोनों दु़िया प्रतितिन साथ-साथ सफर करती और अधिकारी-तन्न्र की द़निया बहुत तेणी से प्राचीन दीली-ढाली कगोटला की द्वीनया की गतितिवियों को निगलती जा रही थी । उन्होंने चीफ़ से जमीन के बँटवारे की इ्यूटी, पानी के अधिकार और उन जैसी और बहुत सारी चीज़ों पर अधकार कर लिया था परन्तु अभी तक जन-मामलों पर इनका कोई १नयंत्रण नहीं था - कगोटला अभी भी जनता की जगह थी। यह लोगों का अंतम गदु था जहां लोग अपनी वेदना और झगड़ों को व्यक्त कर सकते थे, जहाँ मानप-स्वभाव के बारे में कुछ नया नहीं कहा जा सकता था - यह सीदयों से एक ही बात कहता चला आ रहा था, सबकी एक ही बनावट थी जो अपने-अपपको पुश्त दर पुक्षत दुहराता आ रहा था। वहाँ कगोटला में आदमी की मु़क्कलों का समाधान करना उतना जरूरी नही था जितना उसकी आपस में चर्च करना, सिद्वान्त बघारना, पररणाम निकालना, बुद्व,समड़दारी़ी, अनुभव का खज़ाना या सोच की गहराई का प्रदर्श्ञन करना था । कुल मिलाकर यह

कगोटता की दुनिया को एक परिव दुनिया बना देता था जो अपनी चाल और समय से धूमता था । और ये दोनों बूढे व्याक्त उस दिन तुबह बेठे－बेठे खुद ही स्वप्न देखते रहे।

जैसे ही लोगों का एक ड़ुंड धीमी गीत से कगोटला की ओर बढ़ा ये थोइा १हले। जैसे ही वे नज़दीक पहुँचे इन दोनॉं बूदे व्यक्तियों ने देखा इस द्डुंड की धीमी गीत की वजह यह थी कि उनके बीच एक अंधा व्याक्त था। वह बहुत ही लम्बा था और अपने हाथ को अपनी दोनों तरफ तानकर，अपने सहयोगगयों से मदद लिये $\uparrow$ बना स्वतन्र्र चल रहT था，परन्तु वह बड़े बेढंगे तरीके से जोरदार भारी कदममें से，हर बार ज़मीन से अपने पैर खूब अ्पर उठाते हृए चल रहT था। वह अपने आगे अपनी पूरी－पूरी खुली आтचर्र्पपीक्त भूरी आँुषों से घूर रहा था $P$ जसते कुछ भी नहीं $\mathrm{C} द \mathrm{Bता}$ था और हर थोड़ी देर बाद उसका चेहरा एक दिव्य सफेद दाँतों वाली मुस्कान से चमक उठता था । इस अधे－व्याक्त की सारी सहयेोगी औरतें थीं जिन्होंने ज़मीन पर बेठते
 एक बूढी औरत के साथ जिसका सिर पूरी तरह पटिट्टयों से भरा था अधे व्यक्त के दीँयै तरफ बैठी और चार औरतों का एक झ्षुंड एक दूसरे से सटकर उसके बाँयी ओर बेंण । दोनों बूदे व्यांक्तयों ने इस $\uparrow$ विच习习习 भीड़ को उत्प्रुक्तापूर्वक देखा उन्हें इनकी परेशानी का दुछ भी अदाज़ा नहीं लग रहा था परन्तु ऐसा लग रहा था कि यह दिन १िलपपस्प रहेगा। केतातिपते ने हुकाक्तर थाटायरोना की कानों में पुसफ़्स्ताया ：
＂अरतें हमेशा एक दूसरे के मामतों में टाँग अझाती रहती है，परन्तू मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है १क इस बूदी माँ को मारने की किसने कोशिश् की होगी ？＂थाटायरोना उुश़ी से चहक उठा । वह इस सभा के ज्सर बुद्वामान โिट्पणी के साथ अपनी गौँ़ती हुई आ आवाज़ की पहले ही कल्पना कर चुका था ।

तभी बूढ़ा चीफ़ अपनी वैन से वहाँ पह्हुँचा और सीधा कगोटला की अर बढ गया । केलापपले और थाटायरोना की तरह बहुत सारे बूंदे व्याक्त, जो उसके १नर्धारक की तरह काम करते थे, वे भी उपास्थत हुए अरैर उनके पास वाले स्टूतो पर आसन ग्रहण कर लिया । चीफ़, आजकल सामान्यत: कार्यवाही से ऊब कर अँधने ल़गता था: लेंजन वह भी आज इस भीइ को बड़ी उत्प्रुक्ता भरी नज़रों से देख रहा था ।
"मुझे १िवप्रवास है कि यह केस गु-रा-मेरे वार्ड से आया है", उसने तेजी से श्ञारू १कया । मुझे इसकी रिरोर्ट वहाँ के आधिकारी सेरेकेटे से मिली है जिनका कहना है कि यह केस इतना जाटल है १क किसी को पता नहीं चलता कि वह कहाँ से प़ुरू करे ।" वह थोड़ी देर के ीलए रका फिर पूछा - "यह वेस है किसका ?"
"मेरा, सुंदर जवान औरत ने धीरे से कहा ।
"बोलो फफर, हम भी सूने तुम्हें क्या कहना है ।"
"यह चार साल पहले की बात है $\uparrow$ क मेरा यह पीत, गोबोसामैंग, बुलावेयो के अधों के स्कूल में पदेने आया । में उस स्कूल की सहायिका थी । मुझे उस समय इसके सारे तौर-तरीके पसंद थे, इसीलए जब इसने मेरे सामने गादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने स्वीकार कर लिया । १जस साल हम अपने देश में एक साध रहे हम ख़्का थे और हमारा १ववाधहत जीवन स्रुखी रहा । यह मेरे पीत का विवार था $\uparrow क$ हम उसके देश लौट चले, परन्तु उसके बाद हमारे विवाह में कुछ भी अच्छा नहीं हुआT । यह पहती बार है जब मेंने इतनी ईष्या और दुर्भाव देखा है जो इस गाँव में विद्रमान है और लोगों में यहाँ १वदेशी व्यीक्त के तिए कोई प्यार या इज़्ज़त नहीं है । मेरा नाम रोज़ है परनु अपने

आपको＂वहं सिनडेबेले की आरत＂समबोधित होते स्वृती हूँ । हमारे आने के कुछ ही $\uparrow$ दनों के बाद मेंने देखा $1 क$ लोगों ने मेरे पीत को मेरे १वरूद्ध भड़काना प़ुरू कर 个दया 1 उनका यह कहना था १क अपने पतित के पीछे में अपने प्रेमियों से मिलती हूँ और तब से हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसने मुड़से इस बात पर लइाई न की हो। यह कहने से क्या फायदा होगा ：＂फि लोगों की ये बात सच नहीं है $1 "$ यह खुद तो देख नहीं सकता और लोगों द्वारा अपने कान में उगले गये जुहर पर पूरी तरह भरोसा करता है । तीन साल तक में बड़े कष्ट में रही，फफर वह दिन भी आया जब मैं इस क्तह को आर नहीं झेल सकी थी । मेने सोचा ：मेरे ीलए लोगों की ईर्ष्या से मेरी पीठ ऐसे जल रही है मानो किसी ने वहाँ पर जलता हुआ कोयला रख़ दिया हो । में अपने लोगों के पास वापस चली जार्जँगी। में अपने लोगो के पास लौट भी गयी परन्तु इससे वह खुपा नहीं हुए क्योंक जब हमने भादी की थी तो，हमारे रिवाज़ के अनुसार，गोबोसामैंग ने मेरे लोगों को मवेशी भेंट किए थे 1 उन्हें डर हो गया个क उन्हें यह भेंट लौटानी पड़ेगी इसीलए मेरे द्वबारा जाने पर वो ख़ुग नहीं हुए ।
＂ओह नहीं＂，उन्होंने कहा，＂पतित के पास वासही लौट जाओ । इस तरह की ईष्या बहुत स्वाभाीवक है । आगीवर，तुम एक स्रुंदर औरत हो ।＂ परन्तु फिर अपने १दमाग को स्थिर करने के १िए मैं वहाँ तीन महीने स्की रही अपने लौटटने पर मैने पाया कि अब एक दूसरी औरत ने मेरे अहाते और मेरे पीत पर कब्जा कर लिया है । अभी हाल ही में वह अपने परित से वंचित हुई है और दूसरा करने में इतनी जल्द्धीबाजी कर दी। वह दावा करती है $P$ क उसने गोबोसामैंग को अपना पूरा पैसा और सांसारिक धन दे दिया है，जो वह पहले ही खत्म कर चुका है और वह अपने पैसरे और वस्तुओ को लौटाने की माँग कर रही है । थोड़े 个िन पहले वह इस हाते से हटने के Pलए तैयार नहीं थी वह तो जब उसने गोबोसामैंग की माँ पर हाथ उठाया तो उसने इसे बलपूर्वक १नकाल बाहर १क्या

## के

रोज．इस सरल और स्पष्ट बयान का चीफ़ और उसके १िर्धारकों ने प्रभूसT भरी सहमीत के साथ स्वागत किया，परन्तु यह जरूरी था कि कोई टिप्पणी करने से पहले वेस के सारे तथ्यों को सामने लाया जाये ।
＂हमने तुम्हारी बात सुन ली，रोज़＂，चीफ ने कहा，जो पूरी तरह से इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हो चुका था ।

उसने अपना ध्यान भारी पट्ट्यों से बेधे हुए १िर वाली बूढ़ी औरत की ओर कक्या ：＂अब हमें बताओ माता तुम्हें क्या कहना है ।＂
＂में गलेबो लेनत्सवे हूँ，इस गोबोसामैंग की माँ＂，उसने शुरू 个कया । ＂मेरे बेटे＂ने सब कुछ जानते हुए अपने क्पर ये सारी मुसीबत डाली है，इसालए मुछ़े उससे कोई सहानुभूति नहीं है । वह थोड़े 个दनों के लिए घर से गया और साथ में एक अच्छी और स्रुदर पत्नी लेकर लौटा，जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कयोंकि वह अन्धा है। शादी ने सबको अपश्चर्य में डाल १दया और लोग अक्सर कहा करते थे ीक गोबोसामेंग सचमुच एक भाग्यशाली व्योंक्त है । फफर मेंने गौर किया Рक इस इतने अच्छे भाग्य ने मेरे बेटे के 个दमाग में पागलपन पैदा कर १दया था । अगर उसकी पत्नी पास न हो तो वह चैन से रह नहीं पाता था ：＂मीं，क्या यह सच नहीं है Рक मेरी पत्नी १िसी दूसरे आदमी से पार करती है ？लोग मुझसे सेसT कहते है । वह इसे लेकर बहुत परेशान रहा करता था और में उसे हमेश्ञा काँत किया करती थी ：＂नहीं गोबोसायैंग，वह क्सी और पत्नी की तरह सिर्फ़ पानी लाने गयी है । इसके भतीरक्त कोई किसी दूसरे व्यक्त का मालिक नहीं होता，इसीलए तुम्हे यह आभा नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ही १दन－रात बैधी रहेगी ।＂ परन्तु मेरे कुछ भी कहने से उसके सिर से यह पागलपन खत्म नहीं होता था । जब इसकी पत्नी भाग गयी，तब तक में था चुकी थी । गोबोसामैंग कुछ दिनों के लिए

बहुत बीमार पइ गया । जिस दिन मैने उसे यह बताया कि उसकी पत्नी भाग गयी है पह ज़मीन पर बेहोशा होकर $\uparrow ग र ~ प ड ़ ा ~ । ~ म े न े ~ स ो च ा ~ व ह ~ ख त ् म ~ ह ो ~ ग य ा ~ ा$ परन्तु नहीं दो-个दन बाद वह 30 खड़ा हुआ और मु़ासे 个बना क़ुछ उंहे अहाले ते बाहर निकल गया $\uparrow$ फिर एक $\ddagger$ दन बाद इस मोलवागादी 3 गरतत"तीसीइतसे के साथ लैट आया । मैं बहुत आपचर्यर्यकित और भयनीत थी। में अपने बेटे के पास चुपके से गयी और कहा - "गोबोसामैंग तुम इस अहTते में एक भोसवागादी को नहीं ला सकते । तुम्टे पता है उसके परित को गुजरे हुए अभी मुप्किल से तीन ही महीने हुए हैं और प्रथानुसार तुम्हे ऐेसी औरत के साथ संबंध नहीं रखना चTहिए । तुम्हारी मृत्यू हो सक्ती है ।" ऐसा लगता था मानो मेरा बेटा पागल हो, में जो भी कहती वह बबल्कुल नहीं स्रुनता, इसीलए में चुप रही और इस दृीषत मामले को अलग ही छोड़ुद्या । तीन महीने के बाद इसकी पत्नी लौट आयी ।

उसने बताया वह अपने लोगों ह़ारा अपने कानूनी पति के पास लौट जाने के लिए बाध्य की गई है और सचमुच गोबोसा मेंग की पत्नी की हैसियत से उसका यहाँ अधिकार है । परन्तु क्या अाप सोचते है १क हम उस मोसवागादी को यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर पाये ? उसकी अभद्रता का कारण मेरा बेटा था जिसने Pक अपनी पत्नी की अवहेलना की । गोबोसाभेंग की कानूनी पत्नी और में एक ही झोपड़ी बाँटने को बाध्य हो गए जबाक उसने उस मोसवTगादी के साथ रहना जारी रखा । फिर पिछले दिन, गोबोसामेग की पत्नी प्राम के खाने के लिए कुछ घी के वेक बनाना चाहती थी । उसने अTटा और सबक़छ तैयार किया, फिर उसने पाया कि घर में पकाने वाला घी नहीं है, इसलिए वह दुकान से उसे खरीदने गयी । लौटने पर उसने पाया कि आटे का बर्तन एक बाल्टी पानी में फेंका हुआ है : "याह किसने किया ?" उसने पूछा । मोसवागादी वहीं पर थी, जो उसकी तरफे साँप की तरह देख रही थी । वह हैसी और बोली :
"मे नहीं जानती हू ।" परन्तु मेने तो सब दुछ देखा था, इसीलिए मेंने कहा : "तसईतसो, तुमने सोपा होगा में यहाँ पर दूपकी ले रही हूँ, परन्तु मेंने तुम्हें आटा पानी की बाल्टी में मेंकते हुए देखा है । और में तुम्हें सलाह देती हू $\uparrow क$ तुम अपने तरीके पर ध्यान दो ओरे इस उETते में अपनी ज्या दा चलाने की कोशिशा मत करो । क्यॉंक परेशानी में तुम हो रोज़ नहीं ।" ये तो बड़े पा़ितपूर्ण शाब्द थे, परन्तु हैरत की बात है, तसईतसो ने एक बड़ा पत्थर उठाया और मेंे सिर की ओर मेका, में ज़रा ही बपी, उससे भी संतुष्ट ना होकर उसने मेरा कान वसकर बींच दिया । मेरे सिर में अभी तक दर्द है । इस घटना के बाद ही गोबोसामेग मोसवागादी को अपनेउहाते से हटनने को राजी हुआ ।"

अधे व्योक्त गोबोसामँग के १सर पर मुसीबत और १नंदा बढ़ती चली जा रही धी, इसीलए इसके बाद उसकी ओर ध्यान दिदया गया । "गोबोसामेग" चीफ ने आकार्चर्याव के साथ वहा । "हमें बताओ कि अबतक तुम्हारे बारे में जो भी कहा गया है क्या वह सच है ।"

ऐसT लग रहT था मानो यह अधा व्यवित अपनी इस दुर्दशा का पूरी तरह से आनन्द ले रहT हो । वह दिव्य सफेद्द दांतों वाली मूस्कान उसके चेहरे पर जगमगा उठी ।
"मुदे अपने रिए कुष भी नहीं कहना है", उसने कहा । मे देख रहा हूँ 个क में ब्हित बड़ी मूतीबत में हूँ। परन्तु अभी तक तत्य बोला गया है ।"

पीफ़़ ने आक्चर्य व्यक्त करते हुए धीरे से अपना सिर १हलाया १क गोबोसामैंग की तरह एक अंधा और विकलांग व्याक्त फ़िंदरी को इतनी बुरी तरह तहस-नहसे कर सकता है । उसके बाद उसने अपना ध्यान उन चार औरतो के डुुड की ओर किया जो एक-दूसरे से सटकर बेठी थीं ।
"मुझ्षे लगता है तुम लोग मोर्ले वाई के लोग हो, जहाँ से तसईतसो आती है" उसने कहा ।
"अधिकारी
का यही वार्ड है।"
"हाँ, हम मोस्ल वार्ड के लोग हैं", एक औरत ने कहा । "ओर हम अपनी बच्ची तसईतसो के साथ यहाँ इसतलिए आये हैं ता़क इस कोर्ट के द्वारा उसके साथ न्याय हो। उसने गोबोस़ूपेग को अपना सारा पैसT और सांसारिक धन इस धोरे में दे दिया $\uparrow क$ वह १फफर से एक साथ नयी १िंदगी शुरुरू करेंगे । हमें, उसे अपने वार्ई में बबना एक भी कौड़ी के, वापस पाकर आपचर्य हुआ । हम चाहते हैं $\uparrow$ क उसने गोबोसामैंग को जितना भी सामान $\uparrow$ द्या था वह सब वापस शक्या जाए" , "मे स्नुन रहा हूँ मोस्ल वार्ड के लोगों, चीफ ने कहा । "तरेईतसो, तुम अपने तरफ की कहानी हमें बताओ ।

तसईतरो एक लम्बी पतली जुोरदार अर्र सभाष्त आवाज वाली औरत थी 1 खसेने जुपीन की ओर नाराज़गी से देखा और बोलना ज़ुरू किया :

में अपना काम देख रही थी, याद रहे, जब गोबोसामेग रोते हुए मेरे अहाते में आया । "तसईतसो", उसने कहा । "तूम्हीं एक हो जो मेरा दर्द समझ़ सकती हो क्योंक तुम्टी ने हाल में किसी से व्योक्त को खोया है जिसे तुम प्यार करती थी। मेरी पत्नी चली गई है और अब मर गई है । में अब
 और एक दूसरे को तसल्ली पहुँपाते है।" इसीलए मेने कहा : "गोबोसामँग, तुम्हे पता है इसके पहले कि मे पीवत्र हो जा*ँ और दूसरा पीत लूँ मातम का एक साल गुज़रना जर्री है, में बाली नहीं हूँ ।" इसपर उसने कहा : "ओह, बहुत सारे लोगों ने रिखाज़ों को तोडा है और उनकी कोई हारन नहीं हुई ।

हम ऐसी चीज़ों में अब विभ्वास नहीं करते ।" में ऐसे किससे भी जानती हूँ, जहाँ लोग मातम करने की रिवाज़ को तोड रहे हैं । गोबोसामेँग के साथ मुश्क्कल यह है शक वह हृदय को पसंद आता है । वह एक छोटे बालक की तरह है जिसका ख्याल रखना जरुरी है और जब मैने उसे वैसे रोते देखा तो मेरा हृदय दया से भर गया अरै में उसका प्रस्ताव स्वीकार कर उसके साथ रहने घली गई ।"
"वह कौन सी सम्पत्ति है जो तुमने गोबोसामेग को दी है ?" चीफ ने पूछा ।
"मेरे पास तीन सौ हैल था जो मैने गोबोसामेग को दे १दया", उसने कहा । "अपनी १ज़ंदगी साथ श़ुरु करने ोे लिए हम उसका इस्तेमाल करने वाले थे । मेंने गोबोसामैंग को यह पेसरं, यह सोच कर १िदया था कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए चली गई है । उसने कहा हमें मवेशी खरीदकरुETते को सुधारना चाहिए । हम साथ भिलकर ये सारी योजना बना ही रहे थे कि उसकी पत्नी लौट आयी ।
"गोबोसामेंग", चीफ़ ने पूछा - "क्या तुम्हारे पास अभी भी वह तीन सौ रेन्ड पइ़ हुभा है ।" वह भयानक अधा व्यांक्त अभी भी मुस्कुरा रहा था : "हम उसे पूरा खा गये ।" उसने कहा ।
"तसईतसो यह भूल रही है कि उसके चार बच्चे हैं और हम उन्हे रोज कहाँ से खिलाते ? मेरे पास कोई नौकरी तो है वहीं ।"

केस के सारे जलर्री तथ्यों को सुनकर, कोर्ट ध्यान लगाकर सुनने की स्थितित से थोड़ा दीला हुआ । अब 个नर्धारकों और चीफ़ की बारी थी १क वह केस के प्रतित अपनी राय प्रकट करे । एकदम से थाटायरोनो की नगाड़े जैसी आवाज़ सभा में गूँज उठी ।

$$
\pi 1-5226
$$

＂इस केस में बहुत सारे गम्भीर मुद्दे है＂，उसने अपना महत्व जताते हुए कहा ।＂चलिए हम गोबोसामैंग की पत्नी रोज़，के द्वारा उठाए गऐ ईष्या के १वषय पर चलते है । ऐसा लगता है मानो इस अच्छी औरत ने हमारे रिवाज़ को गलत समझा है । यहाँ विदेशीयों के 个लि कोई विद्वेष नहीं है । जबाक ठीक इसके विपरीत पपछले बहुत समय से यह बात सबको पता है १क दूर जगह की औरतों का आकर्षण，पास रहने वाली जानी－पहचानी औरतों से कहीं ज्यादा होता है । हम यहाँ घटना की प्रक्रया देख सकते हैं । लोगों ने विदेशी में सद्वगुण देखे और वे हमेशा उसपर टिप्पणी करते रहते थे। यह यहाँ की ओरतों को गुस्से से भर देता था । उन्होने कहा ：＂अच्छा अब，गोबोसामैग की पत्नी में ऐस क्या है जो हममें नहीं है ？＂इसतिए उन्होंने इस सुखी विवाह को विषाक्त करने की सोची क्योंशक वह ईष्या से पागल थी । गोबोसामेंग का इस जहर को सूनना गलत था और वह वेसे भी एक पागल व्यीक्त 个दठता है । में यही कहना चाहता हूँ । अच्छे सुद्दे बनाने में कभी ना हारने वाला केलापपले भी अपनी दलील के साथ जल्दी ही अपने दोस्त के नक्पो－कदम पर चल पझा ।
＂आज हम पुरानी कहानी का दूसरा पष्ब देख रहे है＂उसने अपनी गहरी सूझ़ूबइझ के साथ कहा ।＂पूर्वजों ने कहा है ：ईष्या आँखों से प्रुरू होती है। आज हम देख रहे हैं कि अगर देखने को आँच नहीं हो तो यह और भी दु：उदायी होता है । गोबोसामेंग अपनी पत्नी के तारे प्रेमियों को देड नहीं पाता था फफर भी वह उनकी ईष्या में पागल होता रहता था । एक बुद्विमान व्यक्ति इन कहांनयों को सुनने पर सिर्फ इतना कहता ：＂ठीक है，में तो अधा हूँ । में अपनी पत्नी के किसी प्रेमी को नहीं देखता हूँ，इसलिलए पुझे उससे क्या परेपानी हो सकती है ？＂परन्तु उसे इससे परेपानी है । कहीं कोई पांीित नहीं है，चाहे वह अँख वाला हो या 个बना अँखवाला ।＂जिंदगी के बारे में इतने गूद वाक्य सूनने के बाद एक बहुत ही सीधे－साथे निर्धारक ने १वनम्नतापूर्वक कहा ：हमें यहाँ

पर यह नहीं भूलना चाीहए $P$ क बूटी माता पर प्रहार किया गया है ओर तसईतसो को इसके बारे में अपनी सफाई पेशा करनी होगी क्यो个क यह बहुत बड़ा गुनाह है ।" इस पर तसईतसो थोड़ा रो पडी ।
"गोबोसामेंग की माँ अपने आपको संत जनाना चTहती है", उसने कहT । परन्तु उसकी जीभ जुहर-भरी है । जितने भी १दन में गो बोसामैग के साथ रही, वही सिर्फ़़ दुख ही दुख था । वह मुझसे घृणापूर्ण व्यवहार करती थी । में घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकती थी और मूदेखेछTते में अपने ख़ुद के सारे बर्तन लाने पड़े थे 1 रोज रोज के Pितरस्कार और अपमान के कारण मेरे हृदय में उसके विस्द्ध आग भड़क उती जब मेंने इसे कान से पकझा, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि में क्या कर रही हूँ क्योंकि हमारे बीच सिर्फ घृणा थी ... ।"

अब चीफ़ का इस केस पर फैसला सुनाने का वक्त हो गया था। उसने अपना सिर स्कुका कर ऐसे बोलना प़ुरु गक्या मानो वह इस मामले के सभी पहलुअं पर बड़ी सावधानीपूर्वक गौर फरमा चुका है ।
"तसईतसो", उसने कहा । अदालत इस केस की जटिलता को अच्छी तरह समझती है, परन्तु तुमने बूदी माता को कष्ट पह्हुँचाया है । उनकी फ़ंदगी पर तुम्हारे आक्रमण से उनको कष्ट महसूस हुआ है इसके १लए में तृमसे बीस रैन्ड का हर्जानT लेता हू । और तुम, गोबोसोमैग, में तुम्हे आइT देतT हूँ फि तुम वह तीन सौ रैन्ड वापस करो जो तुमने तसईतसो से लिलए थे । और अब से तुम अपनी असली पत्नी के साध प्रांति से रहोगे । सारी शिशाकातें व्यक्त हो गयीं और समझ़ ली गयी हैं, इसलिए हम समझते हैं मामला अब स्तुलझ गया है ।

पागल अधा व्यक्ति अत में कुछ परेपान सा दिख रहा था ।
＂मुझ़े आइT $ि म ल ी ~ ह ै ~ १ क ~ म े ं ~ प ै स T ~ व ा प स ~ क र ~ द ू ँ ~ प र न ् त ु ~ म े र े ~ प ा स ~ ऐ स T ~ T$ कोई उपाय नहीं है 个जससे में तसईतसो का पैसT वापस लौटा सकू＂，उसने ईमानदारी से कहा ।＂मेरे पास कुछ भी नहीं है ।＂वहाँ थोड़ी देर तक चुप्पी छायी रही। सबको पता था यही इस केस की असली गुत्थी है और शायद यह कभी नहीं सुलड़ारी जा सकती है । तब इस चुप्पी में गोबोस $T$ मेंग की पत्नी रोज़ ने धीरे से कहा ：＂मुझे कहीं आभफ्स में नौकरी मिल सकती है क्यों $\uparrow$ मुसे टिसाब－किताब करना आता है । अगर तसईतसो बुरा न माने तो हम उसे उसका पैसा धोडा－थोडा कर किस्तों में लोंटा सकते है ।＂

पूरी सभा ने उसके इस महाऩ सद्भावना प्रदर्शन पर पुज़सफ़स़ कर सहमतत प्रकट की और अदालत 个ततर－个बतर होनी प्ञारू हो गई क्योंकि दोपहर के भोजन का समय हो गया था । थाटायरोना और केलाीपले भी एक साथ खिसक गये। चलते－चलते केलापपले ने अपना सिर गम्भीरतापूर्वक कई बार सिलाया ।
＂मेने आज एक चमत्कार देखा，थाटायरोना＂，उसने अत में टिप्पणी की ।＂सिंडेबेले की औरत ने तो मुश्रे चरकत कर १दया 1 तुम्हे अच्छी तरह पता है १क हम कगोटला में केस कभी नहीं सुलझ्झा सकते हैं और यह वेस तो श्रुरू से ही असंभव सT दिखता था। हमारे पूर्वज बबल्क्षु सही थे जब वह यह कहते थे कि सबसे अच्छी चीज़ अक्सर बहुत दूर से आती है ．．．।＂

## फ़ाईडमैन

गाँव के और लड़कों की तरह, फ़्राईडमैन के ीलिए भी एक तेज हवा बह रही थी, परन्तु भायद उसके १लए जो जाद़ई हवा बही, उससे पूरा संसार ही जादुई हो गया।

गाँव के छोटे लइकों का एक ऐसा विवोष वर्ग था, जो जब तक सामान्य सुस्त मर्द नहीं बन जाते थे, जिनका काम सिर्फ़ बीयर पीना और बच्चे पैदा करना होता था, तब तक वह अपने आप में मस्त रहते थे । वह ऐसे राजा थे जिनपर कोई शासन नहीं करता था । वह सुबह से भाम तक जहाँ चाहते घूमते रहते थे और गाम के सुटपुटे में ही वापपस घर लौटने की कृपा करते थे क्योंकि वह अंधेरे के उन भयानक जानवरों से डरते थे जो उनपर हमला कर सकते थे उन छोटी लड़कियों से भिन्न जो घर क丁 काम-काज करना और पानी भरना पसंद करती थी, ये लड़के कभी-कभार ही अपने घर के लिए उपयोगी सिद्व होते थे । जब गर्मी की पहली भारी वर्षा होती थी, तब बच्चों की यह छोटी काली आकृति जो लंगोटी के १सवा कुछ भी नहीं पहने रहती थी, गाँव के बाहर झांडयों में दौड पडुती थी । उन्हें पता होता था १क वर्षा की पहती बौछार ने सारे जंगली सूभर, छछूँदर और पा ही को धरती के अंदर उनके बबलों में डुबो दिया है । जिसे ही वह नीचे उनके बबल के मूँह के पास द्युकते थे उन्हें किसी एक जानवर का भीगा छोटा नाक बाहर झ़ाएकता हुआT नज़र आता था । उन्हें पता था कि इस अंधी की अचानक बौछार से डूबे हुए १बल से इन जानवरों ने बाहर निकलने के लिए कितना संघर्ष किया होगा । और वह उन जानवरों को वहाँ पर से बींच कर ब्बाहर निकालते हुए तरस खा कर कहते :
"चिड़ियों में बरगोश, छछुँदर और काही से ज्यादा अक्ल होती है । वह अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं । परन्तु इस वर्षा के कारण १़ाकार आसान हो जाता था क्योंक ये लड़के और उनके कुत्ते चाहे कितना भी तेज दौड़ें, एक जंगली खरगोश उनसे दस गुना तेज दौड़ता था, पाही अपने पारीर के सारे जहरीले कीटे उभार लेता था, और छछृँदर वहीं पड़ा रहता था जहाँ वह सुराश्षेत समझता था - ज़मीन के बहुत नीचे । इस तरह ये लड़के अत्याधक गर्व के साथ अकवार-भर कर मरे हुए जानवर घर ढोकर लाते थे, जिससे की उनका पीरवार कई १दनों तक उसकी दावत उड़ा सके । इन सबके अलावा ये लड़के हवT और अपने खेलों के साथ जैसे चाहते थे वैसे ही रहते थे ।

कभी-कभी कोई एक परिवार अपने आस-पात के सभी लोगों के हृदय और कल्पना को अपने किया-कलापों से मोगिहत कर लेता था । ऐसे ही सालों साल तक गा सेफेटे मोलेगो वार्ड के लोगों को, फ़़ाईडमैन और उसकी दादी की जोड़ी ने १मलकर अपने क्रिया कलापों से मुस्कुराया, हैसरा १फर स्लाया था ।

लोग उनकी १ज़ंदगी की पहली दो अवस्थाओं पर मुस्कुराते थे । फ़ाईईडमेन जब पैदा हुआ था, तब वह हातस्पटल से घर एक छोटी गठरी के रुप में आया था । सेसी गठरी जिसका पालन-पोषण उसकी नानी ने बडे प्यार और ऐहतितात से अपनी छाती से लगाकर किया था, और १दन-रात अत्यधिक्ष लाह और ममता से गुनगुनाती रहती थी ।
"वह ऐसी ही है", लोग โिप्पणी किया करते थे, "क्योंकिक शायद यह अंतिम बच्चा होगा, जिसका वह पोषण कर पायेगी। सेजोसेनये अब बूढ़ी हो चुकी है और किसी भी १दन मर जायेगी, यह बच्चा उसके हृदय को प्रसन्न रखने के ीलए एक वरदान है ।"

असल में, सेजोसेनये के सारे बच्चे बड़े हो गये थे, शादी शुुदा थे और उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके सारे बच्चों में से सिर्फ़ उसकी अंतम बेटी ही कुवाँरी थी, और फ़्राईइमेन उसी के किस्सी लापरवाह याँन संबंध का नतीजा था । यह तब हुआ जब वह गाँव से सौँ मील दूर एक जाहर में रहती थी और टाईीपस्ट के पद पर काम करती थी । पह अपनी नांकरी पर तुरंत वापस जाना चाहती थी इसीतिए उसने बच्चे को अपनी माँ के हवाले कर दिदया। वह अपने बच्चे को इसीलिए भूल पायी क्योंकि नानी के रूप फ़्राईइमेन को अपनी माँ मिल गयी थी । जब सेजोसेनये अपनी गठरी की प्रतीवा में हाँस्पटल के चक्कर लगाया करती थी तब उस बीच फ़ाईइमेन नाम के एक स्नेही, विदेपी़ी डाक्टर को उसके मावृषुतभ नानी वाले ढंग में रुचि हो गई। अपने रास्ते से आगे बढ़कर डाकटर ने रास्ते में रोकमर उससे बात करने की अपनी आदत बना ली थी । इसे वह कभी भूल नहीं पायी और अपनी गठरी प्राप्त करने के बाद वह इस बच्चे को फ़ाईईडमैन कह कर बुलाने लगी ।

लोग उनकी १ज़ंदगी की दूसरी अवस्था पर भी मुस्तुराते थे, जब एक छोटा काला साया ४क़ाईदेनई चुपचाप बड़ी गम्भीरता से अपनी लम्बी नानी के बगल में टहतता रहता था, नानी १िधर जाती फ़ाईइमेन भी उधर जाता था 1 ज़्यादातर औरतें बच्चों के इस चंचल, तंग करने वाली अवस्था को उबाऊ समझती हैं, इसीलिए वह अपने बच्चे को १क्सी छोटी लड़की को थमा देती हैं ओर खुद किसी शादी में या कही घूमने चली जाती है ।
"तुम अपने इस हेन्डबंग को थोड़ी देर के पिए घर पर क्यों नहीं छोड देती हो, नानी ? वह कहती ।
"अरे इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है", सेजोसेनये जवाब देती।

लोग उनकी तीसरी अभस्था पर हैसते थे । करीब एक रात के अंदर ही फ़ाइईइमैन एक लम्बा, तगड़ा, बडी गम्भीर अँखों वाला मनोहर लड़का बन गया उसकी बात-चीत में एक आतीरक्त सुरीलापन था अंर जब वह १िससी को चिदाता या कोई श्रेतानी करने वाला होता, तब वह अपनी पतली, लम्बी गर्दन पर अपने रिसर को इस तरह से उस तरफ कोबरा की तरह घुमाता रहता था । वही अपने इलाके के सारे लड़कों में राजाओं का राजा बना, वह अपने हाध को सिसी भी चीज पर धुमा सकता था । वह बहुत बदिदा तार की गाइी बनाता था जिसका पहिहया बूट पर्गलस के रिटन का बना होता था । उसकी तारी हरकतें साफ चुस्त और निग्ष्चत होती थीं और अपनी उम्र के हिसाब से वह ऐसा लड़का था जिसे अपने दिमाग का पता था। वहं उतकी जानकारी और हर चीज़ के प्रति १नीप्रत दृदता पर हैसते थे क्योंशक वह अपनी नानी की तरह था जिसकी अपनी जवानी भी उतनी ही जोशीली थी । अपने अच्ेे नेतिकतापूर्ण $९$ दनों में सेजोसेनये ने पूरे गाँव को बड़ा धन्वक पहुँपाया था, जब वह अपने गाँव के वार्ड को छोडकर गा - सेफेटे - मोलेमो वार्ड के एक विवाशित व्योक्त के साथ रहने चली गई धी । उसने उस व्यक्त को उसकी पत्नी से जीत १ितया और उससे विववाह कर 个लया । १फर इसके बाद अपनी इस बदनामी के साथ ऐे े रहीं ंचेते १िर्कु एक रानी ही रह सक्ती थी । इस बुदापे में भी वह प्रभावशाली दिखती थी । वह अपना सिर ज़ाँ उठाये, शांत और $\uparrow$ बल्फूल भावहीन चेहरा लिएए गाँव के बीच से गुज़रती थी । समय के साथ उसके 个नतम्ब भारी हो गये थे और वह उसकी चाल की लय में अपनी उपास्थात को दृढता से प्रकट करते थे ।

सेजोतेनये का दूसरा विश्वास यह था कि वह एक ऐसी अरत थी जो हल चला सक्ती थी, परन्तु यह एक १वशेष वरदान की तरह था । वह हर मौसम में बेत पर जाती धी, चाहे वह सूषा हो, बरसात हो या धूप हो । वह

न रिर्फ जुताई करती धी बील्क अपने फ़्सल की देखभाल ओर चिन्ता भी करती थी। वह पहाँ पर फ़्सल पकने भर चिीड़यों को येत से हाँकने से लेकर जब तक प्सल की कटाई और कुटाई नहीं हो जाती थी तब तक लगातार डटी रहती थी । इस कारण कम वर्षा वाले सूखे सालों में भी वह थोड़े अनाज़ के साथ घर आती थी । वह अपने अड़ोस-पड़ोस की सारी औरतों के लिए ईष्र्या का कारण थी ।
"सेजोसनये हमेशा अपने घर में अच्छी पीजे खाती है" लोग कहा करते थे। "वह हल चलाती हे, १फर महीनों बेठकर अपनी मेहनत के फल का आनन्द उठाती है।"

औरतें उसके सुंदर नाती से भी ईष्र्या करती थीं । उसने कुछ बास बात थी, क्योंशक जब फ़ाईइमेन भी कभी कुछ गल्ली करता था तो' वह उसे माफ़ कर देते थे, जबाक उसी बद्मापी के लिए दूसरे लड़कों की बूब १पटाई होती थी । ये छोटे लड़के बड़े भयंकर चोर थे, जो लोगों का बाना और पेसT चुरा कर उनको तंग किया करते थे । यह सब उनके बेल का एक १हस्सा था, १जसे लोग १िब्फुल ना-पसंद करते थे । इन सब में फ़ाईइडैम सबते बड़ा चोर धा । इसीलए जो भी चोरी पक्डी जाती उसमें उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा शिलया जाता था। "परन्तु फ़्राईइमेन ने ही हमें १दवाया था १क चाकू और रस्ती से १िड़की केसे खोली जाती है", चדबुक बाने के बाद लड़के तिसकते हुए विवरोध करते थे ।
"फ़्राईइमेन तुम्हारे जितना ब्रुरा नहीं है" उनके माता-१पता बिना कुछ सोचे समड़े ज़ाब दे देते थे । वह इस सुंदर प्राणी से सम्मोटित हो गये थे । बातक फ़ाईईडमेन भी जो अब सिरदर्द बन गया था, चारो ओर से घूमता था जसे वह कोई विवोषष बालक हो, वह चोर तो हो ही नहीं सकता था । और वह अपने सुंदर मुबड़े पर १िलग, रूष्ट और अवमानी भाप ओढ लेता था । गा-सेमेंटेमोलेमो वार्ड में वह मामूली लड़े की तरह नहीं था, वह तो $\cdot{ }^{\prime}$ ।"

यह १बल्क्कुल इत्तफाक की बात थी १क उसकी नानी ने उसे पिकारारयों सेनकों और गुप्तचरों की सारी कहानियाँ स्रुना डाली थीं । सामान्य तौर पर तो वह पाांत, भुलक्कइ किस्म की औरत धी, जो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी, परन्तु जब कभी वे बाहर आग के पास बैठते थे तो उसे इस छोटे लड़के फ़्राईडमेन को कभी-कभार गाना गाकर स्रुनाना अचछा लगता था । इन में से ज़्यादातर चर्च के गाने थे, और धोडा दर्द भरे भी थे, और प्राय: रोज़ रात वह इन गानों को पायन काल की प्रार्थना के रूप में गाती थी - वह चर्च की पुरानी उपासक थी ।

कभी-कभी वह अपने गानों के इस संग्रह में एक अनूठा छोटा सT गाना जोइ देती थी और जस्से ही रात्र-बेला की आग की किरणें इनके बीच भिझलामलाती थी, सेजोसेनये यह गौर करने से कभी नहीं चूकती धी १क यह पिवशेष गाना फ़्ऱईडमेन को वास तौर पर अच्छा लगता था । उसकी आँखो में एक छोटी सी रोभनी झझलमिला उठती और वह आगे की ओर झुकाकर बड़े ध्यान से सुनने लगता था ।
"स्वागत है, री१बनसन क्रसो, स्वागत है", वह अपने साफ मीठी आवाज़ में गाती । "तुम इतने दिन दूर केंसे रह सकते हो, रॉबनसन तुम ऐसT कैसे कर सक्तो हो?"

जब सेजोसेनये बहुत छोटी थी, तब करीब एक साल के ीलि वह गाँव के गिमान स्कूल गयी थी, जहाँ उसने ए-बी-सी और एक-दो-तीन-चार-पाँच एवं राधिनसद कूसो के बारे में एक छोटे से गाने की जानकारी हाएसल कर ली थी । परन्तु लड़कियों को उन दिनों शिक्षा की जरूरत ही नहीं थी जब हल चलाने और शादी तक ही उनकी पूरी दुनिया सीमित थी । फिर भी राॅबनसन् क्सो, १बना किसी प्रसंग के उसके स्कूल के १दनों की एक स्तुखद यादाशत की तरह उसके साथ था । एक पागम फ़्राईडमेन ने आगे द्ञुकार पूछा :
"नानी क्या यह रशिबनसने दूसो के Pिए कोई खास स्तुกि-पाठ है ?"
"हा"", उसने पुस्कुराते हुए उत्तर दिया ।
"ऐसT लगता है कि लोग रांबनसने क्रूो को बहुत पसंद करते थे", लड़के ने रिप्पणी की ।
"क्या उसने उनके लिए कोई महान कार्य फिया था ?"
"अरे हा" , सेजोसेनये ने मुस्क़राते हुए कहा ।
"उसने कैँन-कौन से महान कार्य किये थे ?" लइ़के ने प्रप्न पूछ्ते हुए कहा ।

लोगों का कहनT है १िक वह एक पिकारी था, १जसने ग्वेटा की तरफ जाकर अकेले एक हाथी को मार गिराया था", सेजोसेनये ने वहीं पर एक कहानी गदते हुए कहा । इसके पहले हाथी को मारने के लिए पूरी रेज़िमेन्ट को एक साथ ज़ुटाना पड़ता था और प्रत्येक्व व्यक्त को अपनी तलवार उस के प्ररीर में धुसेड़नी पड़ती थी। बैर, राभबनसन क्सो बहुत दिनों से लापता था और लोग उसके बारे में अटक्लबाजियाँ लगाते रहते थे, "गायद वह किसी पोर द्वारा खा लिया गया है" वह कहते । "रांबनसनु को अकेले रहमाओंर बेवकूफी भरी हरकतें करना पसंद था । हम तो कभी भी झाड़ी में अकेले नहीं जाते क्योंकिकमें पता है $\uparrow \Phi$ वहाँ बतरा है ।" फिर अचानक एक दिन राओबनसने लोगों के बीच प्रकट हुआ और लोगों ने महसूस किया कि क्षो के मन में कोई बहुत बड़ी बात है । सब लोग उसे घेरकर इक्ट्ठ हो गये । कूसो ने बताया "मेने तुम सब लोगों के १लि एक हाथी मारा है । लोग हैरान हो गये "रा१बनसन् ।" उन्होंने कहा । "यह असंभव है । तुमने यह केसे शकया ? गाँव में हाथी के आगमन की कल्पना

से ही हम काँप उठते हैं ।＂इस पर रांबनसने ने कहा ：＂सुनो लोगो＂， मेने एक भयंकर दृप्य देखा है । मै हाथी के पैर के पास खड़ा था और में बबल्कुल किसी छोटी चींटी की तरह १द⿺辶 रहा था । में दुनिया को भर देख ही नही पा रहा था । हाथी मुझसे इतना अपर था $\uparrow$ क उसका माथा आकाश चूम रहा था और उसका कान १क्सी विशालकाय डैने की तरह बाहर फैला हुआ था । वह गुस्से में था परन्तु मेने रिर्फ़ उसकी एक आँख को देखा जो गुस्से से गोल－गोल घूम रही थी। अब क्या करें ？मेंने उसकी उस आँख को बाहर निकाल देना ही बेहतर समझ़ा 1 मेने अपना भाला उठाया और उसकी गुस्से भरी अँख की दिशा में फेंक 个दया । भाईयो，भाला सीधा अंदर छुस गया । हाथी ने एक बार चूँ भी नही جकया और एक ओर लुद्वक गया । चलो，में तुमलोगों को 个दखाता हूँ，मेंने क्या किया है ।＂यह सुनते ही औरतें खुपी से चिल्ला पड़ी ： ＂तू－तू－लू ।＂वह अपना－अपना इब्बा लाने दौड़ पड़ी क्योंशक किसी को हाथी का माँस चाएहए था तो 个कसी को उसकी चर्बी चाहिए थी। लोगों ने अपने चाकू तेज कर लिए । वह उसके चमडेे और हड्डी से जूते और बहुत सारा सामान बना सकते थे । रांबनसने क्रो द्वारा किये गये इस महान कार्य में， सभी लोगों के लिए कुछ न क़छ था ।

कहानी सुनने के दरीम्यान फ़्राईडमैन की आँख थोड़ी चमक उठी । कहानी के अंत में उसने एक लम्बी सासत ती ।
＂नानी＂，महान पिाकारी रांबनतन क्सो की भूामका में स्वयं को दक्षतापूर्वक उतारते हुए वह प़ससपसराया ।
＂एक 个दन，मै भी उसकी तरह बनूँगा । में राबबनसन क्रूसो की ही तरह एक शिकारी बनूँगा और सब लोगों के १लए मीट लेकर आँजँा ।＂वह सास लेने को एक क्षण र्का，फफर व्यग्गतापूर्वक पूछा，－＂रोंबनसने क्सो ने और कौन－कौन से महान कार्य १करो थे ？＂
"ओफ़ ओ 1 " सेजोतेनये ने थकान से अपनी जीभ पटपटाते हुए कहा । "क्या में कही बाहर जा रही हूँ कि में तुम्टे सारी कहानी अभी ही सुना डालूँ ?" यच्राप उसके मन में जो क्सो की छीव थी वह कभी सयानी नहीं हो पायी । बस वे बपकानी हरकतों जेसे - तार की गाड़ी को धेलेलना, खेत में जंगती बरगोश का भभाषार करना, पेड पर चद्वकर गितीड़यों का घोंसला १गरा देना, और एक छोटे साँप को अपने परित्यक्त आवास पर १फर से १वराजमान देख कर डर से चिल्लाना या अपनी नवीनतम चोरी की लूट लेकर हवा से दौँड लगगाना इत्यादि तक ही सीमित रहा । परन्तु इन कहानियों ने उसके अंदर
 के साथ भीषण हाथापाई की संघर्ष में १मटटटी नहीं मच रहा था तो वह महान चीक के संवाहक या राजदूत की तरह उप्नती नीदयाँ और घने जंगल पार कर रहा था - उसकी ये सारी गीतीवीधया भावुकतावश लोगों की मदद या रक्षा के लिए होती थी । एक १दन फ़ाईइमैन ने ड़िंदर्गी के १ लिए ज़ागृत अपनी इस संवेदना को अनृठे दंग से अभव्यक्त १क्या। विशेषस्प से एक ज़ोरदार तूफान के बाद, लोगों ने पाया $\uparrow क$ बहात सारे छोटे चूहों ने उनकी झ़ोपड़ी पर धावा बोल दिया है और इस बला से छुटकारा पाने के १िलए वह बहुत उतावले हो गये । सेजोसेनये ने फ़ाईइडमैन को इन चूहों को मार डालने की आइT दी । "परन्तु नानी", उसने ववरोध प्रकट करते हुए वहा । यह तो हमारे पास प्ञरण लेने आये है । तूफान में इन्होने अपना सारा घर खो १िदया है । इससे तो अच्छा होगा कि वर्षा बत्म होने पर में इन्हें एक बाक्स में डालाकर वापिस बेत में छोड आक*। यह सुनकर उसकी नानी चाकत होकर हैसी और इस कहानी को अपनी महिता १मत्रों के बीच फैला रिदा, जिन्होने बदले मे स्लेहपूर्वक सुस्कुरा कर अपने बच्चों से कहा : "फ़ाईइमैन तुम्हारे इतना बूरा नहीं है ।"

जेते ही फ़्राईउमैन चौदह साल का हुआ, रिज़िदगी और उसकी १िम्मेदारियों ने क्सकर उसपर बोझ डालना पुरू कर १द्या । अब बचकानी

हरकतों में कम समय व्यतीत होने लगा । वह अपनी नानी के प्रतित ज़्यादा से ज्यादा समरीर्षत हो गया और हर तरह से उनकी मदद करने के १िलए चििन्तत रहने लगा था। उसे एक साईक्ल की जरूरत थी, जिससे वह अपनी नानी के १िलए दुकान आT-जा सक्ता था, समाच़र पहुँचा सकता था या ऐसा कोई भी काम जो उसकी नानी चाहती हो, कर सकता था । उसकी मा जो दूर एक जाहर में नोकरी करती थी, उसने उसको साईकिल बरीदने के १लिए पेसा भेज दिया । इस उपहार ने उसकी प़िंदगी की कहानी को सहसा समाप्त कर दिया ।

वर्षा 干तू की शुसास्भात में वह नानी के साध अपने बेत पर गया जो गावव से करीब बीस मील बाहर था 1 भाडे के ट्रेक्टर द्वारा जमीन की ज़ुताई के बाद उन दोनों ने भिलकर बीज बोया, लेगिकन इन सबके अलावा इस लड़के का मुब्य काम घर के बर्तन को मीट से भरा रखना था। कभी वह फ्राईडमैन द्वारा फ्साई गई चितड़यों को बाते थे, तो कभी वह भुने हुए कझुझभों का मीट या जंगती बरगोशा बाते थे । झाइी जानवरों से भरी रहने के कारण उनके पास्त हमेशा कुछ न कूछ होता जरूर था। सेजोतेनये को बेत पर रहने के १िलए रसद के तौर पर रिर्फ़ एक बेग भमघली मील, एक पैकेट चीनी, चाय और पाउडर वाला दूथ ले जाना होता था, मीट के १लए तो कभी कोई १दवक्कत ही नहीं होती थी । परन्तु इस बार जुताई के मौसम के बीच में ही, उनकी चीनी, चाय और दूध की रसद बत्म होनी ज़ुरु हो गई।
"फ़्राईइमैन", उसने उस शाम कहा । "कल सुबह में तुम्हे जल्दी उठा दूँगी। तुम्हे साई़कल लेकर गाँव जाना होगा और थोड़ा और चाय, चीनी और दूध बरीद कर लाना होगा ।" वह तड़के ही रिथीड़यों के साथ ही उठ गया और सुनसान झ़ा़िडयों के बीच एक पर एक अकेली आकृतित की तरह साईककल चताता हुआ निकल गया । नौ बजे तक गाँव पहुँचकर, सबसे पहले उसने गा - सेफेटे - मोलमो वाई और अपनी नानी की एक भित के अहाते की

ओर स्ख किया, वहाँ उन्होंने उसे एक कप चाय और एक प्षेट दीलया खाने को १िदया । १िफर वह अपने एक पैर को साईक्ल पर रखकर अपनी सुंदर मनमोहक §िचकाराई अँखों से उस औरत की ओर मुस्कुराने को'धूमा, फ़ाईडमेन की यह मुस्कुराहट बहुत 个दनों तक उस औरत के सामने जीती-जागती ठहर सी गयी थी क्योंकि थोडी ही देर बाद जोर से धमथमाते हुए कदम भागते हुए उसके अहाते में यह बबर देने आये थे १िक फ़्ताईडमेन की मृत्यू हो गयी है ।

वह अपनी साईक्ल को लेकर गाँव के वार्ड के धूमावदार, रेतीले रास्ते के बीच से मुख्य सड़क के क्षै बाँध पर पहुँच गया । उसके ज्पर पहुँ्य कर वह जोरजोर से पैडल मार ही रहा था कि अपनी अँख के कोने से उसने एक छोटे हरे रंग के ट्रक को अपनी ओर तेज़ी से आते द्वुए देखा। पिस्ती भी छोटे लड़को की तरह लापरवाह ढंग से वह ट्रक के रास्ते के बीच में साईकित्त चलाने लगा, १फर अपना १िसर घूमाकर बड़े आर्कषळ ढंग से द्राईवर की तरफ सूस्कुराया । ट्रक उसकी साईकल के सामने के बम्पर से टकराया, उसकी साईकिल को चकनाचूर कर दिया और फ़ाईइडमैन को अपने पागलों सी रफ्तार पर घसीटते हुए अगले सौ गज़ की दूरी पर ले जाकर गिरा $\uparrow$ दया । इतने के बाद भी पूरी तरह से स्कने के पहले ट्रक बीस गज़ की दूरी तक पूरे वेग से चहता रहा । लइके का बूबहूरत पेहरा पूरी सड़क पर एक धब्बे की तरह ैैल गया, रिर्फु उसका धड़ बपा हुआ था ।

पुलिस को कहे गये, हेणोसेनये के औतम सूसंगत शाबद, गा-सेफेटे-मोलिलमो वार्ड के लोग कभी भूल नहीं पाये। बहुत सारे लोग पूरितस की ट्रक पर चढ़कर सेजोतेनये के बेत तक गये थे । उन्होंने सेजोतेनये को धीरे से चलते हुए और पूछ्ताछ करते हुए ट्रक की ओर बदते हुए देबा, उन्होंने फ़ाईडमैन के घृत्यू की घोषणा करते हुए पुलिसमेन की सपाट आवाज़ सुनी फिर उन्होंने सेजोटेनये को दयनीय भाव

से यह कहते हूए सुना ：＂क्या तुम अपने आब्दों को वापस नहीं ले सकते ？＂
वह वहाँ से हट गयी，या तो अपने को संभालने के ीलए या थोड़ा बहुत सामान जो वह अपने साथ लेकर आयी थी उसको लेने के लिए जब वह लड़खड़ाते हुए अपनी ड़ोपड़ी की तरफ बढ़ी तब उसके पैर और नितमब चिंता से कौप रहे थे । १फर उसके पैर ठोकर खा गये और वह जमीन पर अचेत किसी लकड़ी के कुन्दे की तरह गिगर पड़ी ।

गा－सेफेटे－मोलेमो वार्इ के लोगों ने बालक फ़्राईडमैन को दपना १दिया，परन्तु उनमें से कोई भी उस हाईस्पटल के पास नहीं जाते थे जही सेजोसेनये पड़ी थी। नसरें द्वारा उनके पास जो कहानी पहुँचाई जाती थी वह इतनी भयानक थी कि पाबदों में बयान नहीं की जा सक्ती । उनका कहना था कि वह बूदी औरत हर वक्त गाती रहती थी，हैसती रहती थी और बुद से बातें क्या करती थी। इसलिए वह सिर्फ़ एक दूसरे से पूछते थे ：＂क्या तुम ममा सेजोसेनये को देखने गये थे ？＂＂मुड़े डर लगता है，में नहीं जा सकता । उसे देबकर मेरी जान निकल जायेगी ।＂दो सप्ताह बाद उन्होंने सेजोसेनये को भी दफ्ता दिया ।

जैसा 个कि गाँव का रिवाज़ था，इस घटना पर तब तक हर तरफ से विस्तारपूर्वक 个पपार－个वमर्मा होता रहT，जब तक लोग इसे अच्छी तरह समझ नहीं गये। इस समय हीन जैंते हुए गाँव में मुछ्य सड़क पर बकरी अपने बच्चों को दूध १पलाती रहती थी उसपर लेटकर अपनी दोपहर की नींद लेती रहती थी । मोटर－चालक उनके १िल या तो र्क जाते थे या फफर रास्ता दे देते．थे । परन्तु ऐसा लगता है मानो उस ट्रक ड्राईवर के पास न तो ब्रेक था और न ही ड्राईंवंग लाइसेन्स था । वह उन नये，धनी सरकारी नौकर के वर्ग में से था， जिनका वेतन आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था । अपनी नयी पदवी

का ध्यान रखते हुए उनके पास कार होना ही चाहिए था, कैसा भी कार हो, सिर्फ कार होने से मतलब था, वे हर चीज़ के 个िल इतनी जल्दी में थे कि हाईपंगंग सीखने का भी कष्ट नहीं करते थे । और इसी तरह तरक्की, १िवकास, पदवी और रहन-सहन के स्तर की चिन्ता ने गाँव में पदार्पण किया । यह एक घिनौनी कहानी थी १जसमें गाँव की मुख्य सड़क पर सिर कटी लाभों के टेर लगे थे 1

## Taवाह

विवाह का ीदन अक्सर सुबह स़ैं अंधेरे उस दैवी, जादुई वक्त से पुरू होता था जब भुष्धितज पर सिर्दु हल़्के पीले रंग की रोश्शनी १छटकी रहती थी । ऐसे समय में जो लोग जगे रहते थे उनको दिन की रोश्रनी के साध ताल-मेल बठठाने में घटो लग जाते थे । रात की पीतलता और नमी धीरे से ऐसे ऊपर उ०ती चैंसे †क पानी की जिलामलाती लहरें हो और जो लोग ऐसे बेवक्त पर उठ-बँठते थे उनकी आकृतियाँ भी इस धुन्ध में गवकृत हो जाती थी। ऐसT लगता था मानो वे धीमी गतित से नाच रहे नर्तक हों १िजनकी आकृतिताँ पानी सी लहरदार थीं । धीमी रोश्शनी में चार व्यक्तियों ने जो कि वर केंगोलीटीले के संबंधी धे, सामने खदेइते हुए धीरे से ममT ब़ुद्ध के अहाते की तरफ एक बैल को लT खड़ा १कया, जहाँ वधू नियो रहती थी । ममाख़ुदु के अहाते में लोग पहले ही जग चुके थे, फफ्र भी 个सर्फ़ यह पता लगाने के लिए कि क्या वे लोग सचम्मुच वर के संबंधी ही थे, सबलोगों ने उसे पास से आककर देखा । फिर उस बैल ने जो पायद मूर्ख या आर पिववाह भोज के माँस के रूप में अपने आकीस्मक और आसन्न अंत से अनभभद्ध था, यूँ ही आराम से स्रुबह की जम्हाई ली। यह सब देखकर औरतों ने एक मनमोहक प्रब्द-नाद १क्या जो उठकर हवा में ऐेसे फैफल गया जैसे किसी चमकते हुए साफ झरने के पत्थर पर पड़ रहा पानी तेजी और मधुरता से कलकल कर रहा हो । इस पब्द-नाद के सरथ-साध औरते अहाते के अंदर ही विवाहनृत्य करने लर्गी, बीच-बीच में वे द्कुककर अपने नितम्बों को हवा में †हला देती थी । वधू-पश्न के लोगों को बैल थमाते हूए, वर के एक सँबंधी ने मज़ाक किया :
"यह एक आधुनिन विवाह होगा ।" इससे उसका अर्थ था कि इस विवाह के दिन की योजना बनाते समय बह्तन सारे प़राने रीति-रिवाजों को छोइे 个दया

गया था । उदाहरण के तौर पर，कोई भी १ि९फ़ी या कूटे हुए माँस अर साम्य का पारम्पीरक विवाहोत्सव का नाश्ता तैयार करते हुए रात भर जगा नहीं था；
 चीज़ों की परवाह भी नहीं थी，वधू को छह महीने का गर्भ था जो ीदखे भी रहा था，इसीलए पु़लस कैम्प पर सिर्फ़ पा दी की एक छोटी सी रस्म अदा होनी थी ।
＂भाई，हम सबके अपने－3पने तरीके है＂，वधू की एक 个रप्तेदार ने उत्तर में मज़ाक १िया ।
＂अगर समय बदल रहा है तो हम भी उसके साथ－स7थ बदल रहे है ।＂ और यह कहकर वह तुभी से शब्द－नाद करती，नाचती हुई चली गई ।

किसी भी भादी－ब्याह से पहले होने वाली गप्प－शप्प बहुत ही घटिटया होती थी，लेकिन इस बार वधू नियो के संबौधयों ने अपनी बात－चीत को अपने तक ही गुप्त रखा । वे उससे छुटका रा पाने को उतावले थे क्योंक वह एक अंहकारी अक्खड－स्वभाव वार्ली ऐसी लड़की धी，१जसकें स्वभाव पर नियंत्रण रु पाना असंभव था । अपने पूरे पіिरवार और संबंधयों में १िर्फ़ उसी ने＂ओ＂लेवल की परीक्षा पास की थी और इस बात को जताने से वह कभी भी नहीं चूकती थी । वह घमण्ड से अपनी नाक ऊँची करके चलती थी；वह सोचती थी 个क अनपढ़ संबंधी उसके ओभवादन के लायक नहीं थे，इसीलिए वह यह सब बड़ी चालाकी से करती थी，सिर्फ़ अपने सिसर को तितरण धुमाकर अपने अप में मुस्क़रा देती थी，या फिर अगर वह किसी का अभववदन करती भी थी तो वह उनको अपमान सा लगता था । वह हथेली फैलाकर अपना हाथ बढ़ाती और हैसते हुए ऐसे भाव से उसे नीचे की ओर हिलाती जो स्पष्ट रूप से व्यक्त करता था ：＂ओह，तो यह तुम हो ।＂ सिर्फ़ 个नयो की माँ ही अपनी बेटी की शिक्षा से सम्मोधहत दितती थी। अपेन घर मे नियो अपने परिवार के सिर अँीं पर रहती थी लेकिन घर से बाहर

उसपर ताने करो जाते थे क्योंॉक लोग उसके अहंकार और धमण्ड को एकदम नापसंद करते थे ।
"इस लड्डी को कोई सलीका नहीं आता", संबंधी ताना कसते । "ऐसी千ंशक्षा का क्या फायदा १क वह १िसी के सिर पर इस तरह चढ़ जा़े $\uparrow$ क वह लोगों की इजजत ही करना भूल जाये ?" ओह, उसमें मानवता तो बबल्कुल ही नहीं है ।"

१िफर वे १वरनषष्ट प्रकार से अपने सिर को एक ऐसी भीवष्यवाणी के साथ fिलाते eे १िजसका अर्ध था १क एक न एक 广िदन १ि़ंदगी १नयो को जर्र नीचा १िदवायेगी । वास्तव में फ़ंज़ंदगी ने नियों के साध ज़रस्रत से कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव १करा था । "झो लैवल" पूरा करने के दो महीने बाद ही वह केगोलीटीले द्वारा अपने पहले बच्चे से गर्भवती हो गयी थी । जल्दी ही यह भी पता चला कि मातहता नाम की एक दूसरी लड़की भी केगोलीटीले से गर्भवती है । इन दोनो लइककरों के बीच १सर्फ़ इतना अतर था कि मातहता १बल्फ़ल अनपद धी ओर वह १सर्फ़ु घर की नौकरानी का ही काम कर सकत्ती थी । जबाक १नयो के पास हजारों अव्सर थे - टाइीपस्ट, बुककीपर, सेकेटेटरी इत्यादि। इसीलए नियो सिर्फ़ मूस्कुराती रहती थी क्योंकि उसे पता था कि मातहता किस्ती भी तरह से उसदी प्रतिद्न्द्री नहीं थी। ऐेसा लगता था मानो यह फ्सेला १स्थीत को देखकर ही किया गया धा, क्योक़क बच्चों के जन्म पर जब दोनों परिवार केगोलीटीले की ओर अभभमूपु हुए तो उसके धनी होने के कारण वे यह देवना चाहते थे कि उन्हें क्या $\uparrow$ मल सकंता था । नियो के सामने तो उसने तुरंत fववाह का प्रस्ताव रख दिया, और मातहता के लिए कोर्ट की आइT के अनुसार जब तक बच्चा बीस साल का नहीं हो जाये तब तक वह उसके भरण-पोषण के लिए दस रेंड महीना देने को राजी हो गया था । मातहता भी सिर्फु सुस्कुरा भर ही दी थी । उसके जैसी तड़ाकया" मर्दो के प्रस्तावों का १वरोध नहीं करती थीं, और जब वे उन्हे बो देती थीं तो पारस्थितीतयो का अपने-अाप समाधान होने देती थी।
＂बेशाक वह सिर्प्र श्राक्षा के पीजें दौड़ रहा है，सलंके के पीषे नहीं＂， नियो के 个रभतेदारों ने यह इस बात को व्यक्त करने के लिए की कि वे मानव स्वभाव से अच्धी तरह वाकिफ थे ।＂दह सोच रहा है $\uparrow$ क चूँ्रक १ियो भी उसके जितनी ही भिशिक्ति है，इसीलए उन दोनों को अच्छी नौकारयाँ १मल जारेगो， और वे बहुत कम समय में ही धनी बन जायेगे … ।＂

भिशीभत तो वह था ही，परन्तु ऐसT लगता था १क जैसे उस साल चियों के साय अपने भावी १ववाएहत जीवन के Pलि अहाता तैयार करते वक्त वह किसी गुप्त कामकंब में फ्सा हुआ था । वह अपना खाली समय ज़्यादातर मातहता के अहातें में व्यतीत करता था । वहा उसका व्यवहार उतना चौंका देने वालT तो नहीं था，लेकिक वहाँ वह मातहता पर तरह－तरह के उपहार लादता रहता ा－बाना，अच⿳亠⿴囗十一 कपड़े，जूते और औडरावयर । हर बार जब वह उसके पास आता तो एक उपहार जहरू लाता था，ओर इसे देखकर हृर बार मातहता जिलतबलाकर हैस पढ़ती थी और कहती थी ：＂ओ，केगोलीटीले मैं इतने सारे कपड़े केसे पहन तकती हूँ ？यह तो＂तर्फ़ पूसे की बर्बादी ही है । इसके अलावा， हर महीने बच्चे की देळनाल के लिए तुम्दारे दारा दिये गये दस रैंड से में आसानी से अपना खर्वं चला लेती हू．．．．।＂

वह सितारों जैसी काली आँवो वाली इह्त ही स्बैंदर बडुकी थी，जो हर वक्त सहज रुप से सुस्क्राती और प्रतन्न रहती थी। छेगोलीटीले को अच्छी तरह से पता धा कि वह किस तरह की लड़की से भा दी करने जा रहT था । वह इससे बबलुल उल्ली，झूरे भाव－र्भौगमा वाली और बही मेम－साधिब के तरीतों की नकल करने वाडी एक नये अन्दाज़ की लड़की धी । और फिर आँजक्रल लोगों को अपने 个दतपसंद काम करने से कुल धी नहीं हा़सल होता था । वे सब पत्नी के रूप में ऐसी और रतें चाहते थे जो बहुत पैसे कमाने वाली हो और वे इस बात के प्रीत बहुत ही निष्ठुर धे । और फिर भी ऐसा लगता था मानो समाज अपने

प्रत्येक व्योईत को अपनी चिरी विश्रेष प्रकार की सम्पात्त की रुप लगाता धा । और केगोलीटीले भी अभी तक इससे बच नहीं पाया था，वह लोगों की मदद
 कारण सर्भी जानने वाले उसे असीम प्यार ओर सम्भान देतो थे । उन 个दनों जब वह मातहता के अहाते में बैठT होता था तो उसके मानसिक द्धन्द्व के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था और अपनी बाँह को कूर्सी के पीठ के पीखे फैला कर वह पुर्णी पर बँठ जाता था और आपने १सर को लतराज घुमाकर अपने आस－पास़ के खाली स्थान को घूरता रहता । वहा से चल देता था । इसमे कुछ भी नाटकीय नर्ही था । जिस सTल वह अपने नये अहTते में झोपी़़िया बना रहT दा，तब वह अक्सर भियों के घर पर ही सोया करता था।

दोनों तरफ के रिरशेदार इन दोनों अहातों के बीच उसकी इस बटी
 भरी चाल से अपनी एक चाची के अहाते में आयी，तो चाची ने उसे थोडा डराने की सोशी ।
＂अन्पा पाथी＂，उतने अपने पूराने लॉपरवाह，Рनरादर धावं से कहा जो उसकी तथाकीधत 个झां क्ता पदवी से मेल बाता था ।＂चापी चाय बनाओगी？ और सब कृ屯 सैसे चलं रहा है ？＂

चाची ने बड़े शान्त स्वर ते कहा ：
＂तुम्टें पता नहीं होगा，मेरी बेटी，परन्तु यहाँ आस－पास सब तोग तुमते घुणा करते हैं । आजकल लोगों के बीच बहत का यही विषय है ९क
 करनी चाशिए या नहीं ？पंह मातहता जैसी लइ़की से भादी करोे ज्यादा खुक्ञा रहेगा अ्योंक वह अनपद होते हुए भी लोगों से ब⿳亠二口欠口 आदरपूर्वक व्यवहार करती है।＂
 वणों तक पह अपनी चाची को घूरती रह गयी । फिर वह उठी अरु घर से बाहर भाग भनकली। इन बातो ने उसके चेहरे पर से अहंकारी मुस्कान को पोंख डाला और वह थोड़ा सा धरातल पर उतर आरी । पंह सोगों का अभवादन करने के लिए उत्प्रक रहने लगी और केगोलीटीले को पतित के रूप में पाने के लिए चिन्तित भी । इसीलिए वह विवाह होने के छह महीने पहले से ही गर्भवती हो गयी थी । इन सब के बावजूद निनटो के अपने रिक्तेदार उसे अभी भी नापसंद करते थे । अर Paविए के दिन तक वे यही बहस कर रहे थे नि नियो शिक्सी भी आदमी की पत्नी बनने लायक थी या नहीं । अहाते में हो रहे नाच－गाने，प्रबद－नाद और ख्व़ी के इज़हार के बावजूदद，और सिर पर उपहारों को सँभाले रास्ते पर पाबद－नाद करते ब्वशी मनाते मेहमानों की कतारों में कोई आी इस बारे में अटकक नहों लगा सकता था । नियो की मातियाँ बही़ी सौम्यता से गालों में सजी－थजी अहाते के एक कोने मे च़पचाप बैठी औरतों के एक समूट के सणथ बैठी थीं । औरतें खाती ज़मीन पर अवने पैर रापमे की तरफ फैला कर बैडी धी और पूरे दिन उनवा राभनयों की तरह स्वागव्－सत्कार ह्दाओ था । चाय करी ट्रे，सूवी सफेद त्रेडस， मास०，चावल और रताद से भरी पेलेटे लगातार उनके सामने लायी जाती रहीं । उनका मुल्य काम सूर्यास्त के बाद केगोलीटीले की मांमयों के अटाते में पहुँचने पर वधू को औपचारिए ख्व से उनके हदाले करना था । इसलिए वे पूरे १दन भांत， भावहीन चेहरे 个िए इस पूरानी रस्म को अदा करने के इंतजार में बैठी रहीं। उतने ही भावृहीन चेहरे 仓े लाज्ती कतारों में उडी औरतो एवं केगोलीटीले की मातिमयों के जो सूर्यास्त के तुरंत बाद अहाते के जाहर पहूँच गयी धीं । वे अपने स्वागत में किये जा रहे शइद－नाद से बबल्क्लुल उदासीन，धीरे－धीरे चलती ह्नाई अहाते के अंदर धूसी और 个नगो की मातियों के समूह के सामने अकर बैठ गर्यीं। जब दोनों समूह अपनी－अपनी १रपोर्ट पेश कर रहे थे तो अहाता बहुत ही पांत हो गया धा । १िववाह के भोज के लिए केगोलीटोले ने ही खाने－पीने का सारा

प्रबन्ध किंया था, इसलिए उसकी एकं मामी ने वर-पध्ड की तरफ से पूछा : "क्या किसी को कोई 个भाकायत है ? क्या सबकुछ ठीक-ठाक रहा ? ?
"हमें कोई शिकायत नहीं है", दूसरी पार्टी ने जवाब १दया ।
"हम तो पानी माँगने आये हैं ।" केगोलीटीले की तरफ से लोगों ने कहT । उनके कहने का अर्थ यह था कि पुराने रिवाज़ो के अनुसार वधू को अपने सास-सतुर के घर पानी लेकर जाना होता था ।
"हमें मंजूर है", दूसरी पार्टी ने कहा ।
फफर नियो की माभियाँ वर की तरफ मुड़ीं और उसको सलाह दी : "बेटा तुम बेत जोत कर हर साल हमें अनाज़ जरूर भेजना ।" फिर केगोलीटीले की माभियाँ वध्र की ओर मुड़ीं और सलाह दीं : "बेटा तुम अपने पीत के लिए पानी भरकर जरूर लाना । हर समय याद रहे कि वही घर का मागिक है और तृम्हें उसकी आइT जरूर माननी होगी। अगर वह कभी इधर-उधर दूसरी औरतों से बात-चीत करे तो तुम इसका बुरा नहीं मानना । उसे अपनी इचछा के अनुसार आने-जाने के लिए आण़ाद रहने देना ... ।"

औपचारिकताओं के खत्म होने पर, अब केगोलीटीले की माभियों की बारी थी कि वे उठे प्राबद-नाद करे और अहाते के चारों तरफ मटलें और नाचें । फिर नाचते और पाब्द-नाद करते हुए वर-वधू के साध वे धीरे-धीरे केगोलीटीले के अहाते की ओर मुइ गयीं जहाँ एक दूसरी दावत तैयार थी । जैसे ही वे उसके अहाते के पास पहुँचें, एक बूढी भौरत अचानक झमट कर बाहर आयी और फावड़े से ज़मीन को चीर १द्या । यह सिर्फ़ एक औपचारिकता ही थी। नियो कभी भी ऐसी पत्नी बन ही नहीं सकती थी जो खेत पर हल चलाने जाती। उसके पास तो पहले से ही एक आफपस में अच्छे वेतन वार्ली सेक्रेटरी की नौकरीं थी। इसके बाद एक दुसरी बूढी औरत वधू को हाध से पकइ कर एक लिपे-पुते सजे हुए आँगन में ले गई जहा तसवाना जनवरों के खाल की एक पारम्परिरक चटाई बबछी हुई थी 1 वधू को उस चटाई पर $\uparrow$ बठाया गया और

उतके सामने एक शॉल और एक ओढ़नी रोी गरे । आता को 个र्वाध－个वधानपूर्वक उसके कंधों के चारों ओर लपेटा गया और ओढनी उसके सिर के चारों तरफ बाँधी गयी－यह इस बात का प्रत्तीक या कि वह अब भा पी－स्तादा औरत थी । अब मेहमान धीरे－धीरे वधू का स्वागत् करने आगे．की ओर बढे़ । फफर दो लड़कयों ने वधू के सामने पब्दनाद 个कये और र नाचना श़ुरू कर १िद्या，उैसे ही वे दोनों मुड़र हवा में अपने भनतम्ब १हलाने को झुकीं तो वे एक दूसरे से टकरायीं और १गर पड़ीं । Pवदाह में उपस्थत मेहमान यह देषकर ठहTका लगाकर हैस पड़े । नियो जो इस पूरे दर्शाम्यान तन कर बबना रहले－ड़ले कठोर मुद्रा मे बैठी थी，आगे की ओर झूकी और हैसी से उसके कंधे तक हितने लगे ।

फावड़ा，चटार्ञ，ज़ाॅन，ओढ़नी और अरैतों की बाँसूरी सी मध़रुर आवाज में आबद－नाद अपने आप में विवाह पर आशीर्वाद सT लगतT था परन्तु सारे मेहमान उस समय बह्नत ही भाव－१वभोर हो उठे，जब भी亏 में से एक तेजस्वी，राजसी आचरण वाली मीहलТ धीरे से वधू के पास आई । यह नियो की वही चाची थी जिसने उसे उसकी आपषष्टता और आधुनिनक तौर－तरीकों के लिए डाँटा था । वह वधू के सामने अपने घ़टनों के बल बठ गयी आरैर अपनी दोनॉ मुटिट्रयों को एक साथ भींच लिया，फिर अपनी दोनो भिंची हुई सुट्ठयों को वधू के पैरों के दोनों तरफ की जमीन पर जोर－जोर से पटकने लगी। अपनी मुट्ठयों को पटकतो हुए वह जोर से बोली ：

## ＂अच्दी पत्नी बनना । अच्ची पत्नी बनना ।＂

## मोसादी－ररा＊

में उस समय गौव में नया－नया आया था और एक प्राइमरी एक्कृल में पदा रहा था । श्रीमती मेलेबोगे मेरे सहकर्मियों में से एक थी। छोटी，मोटी， उदास पेहरे वाली औरत जो हमेशा एक भाएल पहने रहती थी और बड़े भद्वदे टंग से एक सफेद ओढ़नी अपने सिर पर लपेटे रहती धी，ओटनी उसके सिर के एक चॉंधाई हिस्से को ढक देती थी，जिसके अंदर से उतकी उदास काली अึवे अदर से झाकती रहती थीं। वह बहुत धीरे चंलती थी，ऐसे चेले 个क किसी पूराने समय के जलयात्रा करते जहाज़ को लगातार बहती हवाओं के थपेडों ने उड्रा दिया हो，और उसकी बोली भीं उसकी चाल ही की तरह धीमी और पर्थर
 त्रासदी के बारे मे बताना प्षुर कर देती धी । अपरी तौर पस उसके पीत ने अपनी मृत्यु के समय उसके लिए मवेशियों की एक छोटी－सी विरासत छोड़ी थी，जिस्ते कि उसका बुढ़ापा आराम से क्ट जाता। लेकन उससे यह विवरासत उतके पीत के भाईयों द्वास छीन ली गई थी，इसीलए इस बुदापे में，जब उसे आराम करना थाटिए था वह नौकरी दूँटने को मजबूर थी । वृ साठ साल की थी $1 \%$ वह घंटे भर खड़ी होकर अपने देवरों के साथ कोर्ट में हृए के $\quad$ ，का संक्षेप में विदरण देती，个फा एक दिभा मे चुपथाप घूरते हुए कहती ：मेंने सबकुछ खो दिया क्योकिक इस कमाज में औरत कुत्ते की तरह है ।＂उसने मेरे साथ ऐसा दो बार किया था，पकड़ कर अपनी कहानी सुनने के लिए मज़बूर कर दिया था १जसके चलते मे उससे बपने की प़राराक मे रहे लगा था। यह कहना तो असंभव था ：＂माफ़ कीजिए， मुले कहीं जल्दी से जाना है＂－वह बहृत ही दबदबे वाली भी ऊरे एक ज्ञार जब बोलना क्ञुर करती थी तो आपका पूरा ध्यान चाहती थी ।

एक 个दन १बना कोई भाव पीरुर्तन किये उसने मूझसे कहT ：＂तुम मेरे पोते के नामकरण संस्कार समारोह में ज़स्र आना । समारोह इतवार को है ।＂

शायद वह यह तो जताना नहीं चाहती थी क्योंक वह ख़ुद में ही तल्लीन थी, लेकि उसके हाव-भाव से यह साफ लग रहा था कि नामकरण संस्कार समारोह भी दूसरी और चीज़ों की तरह उदास ही होगा । उसने मुल़े अपने घर का रास्ता भी बतलाया : "में चर्च के पास रहती हूँ । तुम बस चर्च के पास आ जाना, १फर आस-पास किसी से भी पूछ लेना कि मैं कहां रहती हूँ । वे तुम्हें मेरा अहाता दिवा देंगे ... !"

इसीलिए मैने वही किया चर्च के पास पहुँच कर
उधर देखता हुआT द्वीविधगग्ता खड़ा रहा । एक जसे 个दखने वाले हजारों अहातों के चारों ओर हजारों गेटे-छोटे फ़ुटगाध फेले हुए थे 1 में यहाँ से Pकधर जाऊँ ? अधानक जिस क़ुटपाध पर में खड़ा था उस पर चलते हृए एक औरत मेरी तरफ आयी। वह धोड़ी तेज़ और अजीब ढंग से पारा१बयों की तरह झूमते हुए कदममं से चल रही थी । उसे सिर्फ़ अपने से मतलब था करोकिक वह इधर-उधर कुछ भी नहीं देड रही थी, और वह १बल्कुल मेरे सामने से गुज़र जाती अगर मेंने इतने उतावलेपन से यह न कहा होता : क्या आपको श्रीमती मोलेबोगे के अहाते का पता है ?"

वह अणनी बड़ी ड्ञूमती-झामती चाल के बीच में ही ठिठक कर स्क गयी, पीछे मुड़ी और मेरी ओर सीधे देखते हुए पूछा : "तुम यह क्यों जानना चाहते हो कि श्रीमती मोलेबोगे कहाँ रहती है ?

उन्होने पुड़े अपने पोते के नामकरण संस्कार समारोह में निमंत्रत किया है", मेंने बेँची से उत्तर दिया 1 इस औरत के साथ ज़्र कुछ गड़बड थी और उसने मुझ्रे थोडा डरा भी दिया । परन्तु जब वह हाँफले हुए दोस्ती-भरे अंदाज़ में मुस्कुरा पड़ी तो मेरे आपचर्य का ठिकाना न रहा ।
"श्रीमती मोलेबोगे यह कैसे कर सकती हैं"? वह चिल्लाई मैं उसकी पक्की सहेली हूँ और उसने मुड़े बताया भी नहीं कि उसके धर पार्टी है । में भी इस पाटी

में चल रही हूँ। चलो मैं तूम्हें उसके घर ले चलती हूँ । वह 个बल्कुल कोने के पास ही है ।＂

मुझे इससे थोड़ी राहत भमली । में उसके इस रवैये पर मुगध था क्योंकि थोड़ी देर पहले वह कहीं और जT रही थी और अब पूरी तरह से अपने मन को बदल कर श्रीमती मोलेबोगे की पार्टी में जाने को तैयार थी । उसने अपने सिर के चारों ओर हल्के रंग के १िभाफान का दुपट्टा लपेटा हुआ था，१ जसे अचनकक उसने एकं छटके से 个नकात लिया और फिसी छोटी लड़की की तरह उसे अपनी चाल की लय के साथ आगे पीछे झुलुलाते हुए चलने लगी। मेंने सोचा वह तीस साल के आसपास होगी। उसके ध्यानपूर्वक कटे भूरे बालों का गुच्छा बड़े सलीके से उसके सिर पर लटका ह्नुआा था । उसने मुझ्ञे बाद में बताया १क उसका नाम गएनामेत्से था，जिसके शब्दाऩुवाद का अर्थ होता है＂यहाँ पानी नहीं है＂लेकिक प्रतीकात्म $\bar{\sigma}$ रुप से अनुवाद करने पर इसका अर्थ होता था ९क १िस समय वह पैदा हुई थी उस समय उसके माता－पपता के बीच का वैवाशहक जीवन बहुत असन्तोष्जनक था । जब हम श्रीमती मोलेबोगे के अहाते में घुले तो वहाँ पहले से ही काफी सारे मेहमान एकत्रत हो चुके थे 1 बूढ़ी आरत मोलेबोगे सीधी हमारी ओर चलते हुए आयी，अन्य १दनों से ज़्यादा चुस्त और ख़ुश १दखती हुई，अरर मेरी बाँह पकड़ते हुए कहा ：个वपोष आतीथ को ड़ोपड़ीं के अदर आना चा हिए और अलग से परोसT जाना चाीहए । यह हमारी प्रथा है．।＂

गेएनामेत्से और मैं झ़ोपड़ी के अंदर घुसे और जसे ही दरवाजा बंद हुआा，मेरी सहचरी गेएनामेत्से श्रीमती मोलेबोगे की ओर उछल पड़ी और उसे इस बात पर चिद़ाने लगी और उसका मज़ाक उड़ाने ल़ी ाक उसकी सबसे पक्की सहेली ने तो उसे इस पार्टी में नहीं ब्नलाया था लेकिन वह बुुद ही इस़ पार्टी में आ गई है । बात－चीत से वह सचमुच पुरानी सहेली लगी थी और जैसे ही हम बेे，गेएनामेत्से

ने अपनी सहेती से ठीक वहीं पर से अपनी बात श़ुख़ की जहां उन्होंने अंगतम बार मिमतने पर छोड़ा था ।
"वह १फरर उसके पास चला गया ।" वह फूट पड़ी ${ }^{\text {ic }}$ मेरी कुछु समझ में नहीं भT रहा हैं, ममा मोलेबोगे । में अपने पीत ते बे बदद प्यार करती हू । में उससे जुदा नहीं हो सक्ती।"

उसका दू:ब इतना तीवर्र था Pक सिसकते हुए उसका पूरा बदन रहल रहा था। और मेंने सोचा : यही इतके डरावने ढंग से चलने का रहस्य स्पष्ट कर देता है । यह तो बहुत ही बुरी १स्थीत में है । इसके बाद जो उसने किया उससे मैन यह अंदाज़ा लगाया कि वह इस धर्मीवीध को बहुत बार दुहरा चुकी है। श्रोमती मोलेबोगे अपनी आँฮै बंद कर घुटनों पर झुकाक गयीं और गम्भीरतापूर्वक टी:ुू से याचना करने लगी $\uparrow$ व वह उसकी सहेली की मदद करे । उन दोनों ने रिमलकर एकाग़ता की एक मर्मस्प्पर्जी और सम्पूर्ण पीरीध बनायी । गेएनामेलेते ने अपनी आँखै बंद नहीं की । वह श्रीमती मेलेबोगे के चेहरे की ओर इस आभा से दत्त- पित्त ताकती रही जैसे १कसी भी वण मेलेबोगे योशू से सम्पर्क स्थापित कर लेगी, और वह उस क्षण को विसी भी कीमत पर छोना नहीं चाहती थी। एकागुता की इस कोशशझा ने उसके चेहरे के सारे आकार को इतना तीबा बना दिया और उभार १द्या था १क सु़े़े याद है मैं इस सोच में पड गया $\uparrow$ का इतनी सुंदर औरत को इसका अन्जान पीत प्यार क्यों नहीं करता है। मुड़े लगा कि वह स्फूर्ति, आकर्षण अर जीवन प़ाक्ता से ओत-प्रोत थी ।

श्रीमती मेलेबोगे की प्रार्धना पूरे पन्द्रह मिमनट तक चतती रही । १फर वं उठी और बड़े ही प्रांत भाव से नाभ-संस्वरण पार्टी के मेज़बान का-पर्षा उदा करने लगी। दोनों में से कोई भी औरत यह सोच कर घबराई नहीं ९क एक अन्जान व्यीक्त उनके 个नजी मामलों का प्रत्ययद्वदर्शी था। गेएनामेत्ये पीछे बेठ गयी,

तनावमूक्त और भांत, पार्टी का अनन्द लेने को तैयार । उसने मैनीपूर्ण अदाज़ में बात करते हुए मुझ़से पूछा 9 क में कौन हूँ और कहों से आया हूँ। श्रीमती मेलेबोगे ने हम दोनों को चावल, मुर्ग और सलाद की प्लेट पकड़ाई । वह मेरे विचारों में ऊपर उठ गयी थी। जिस सद्वावना का प्रदर्श्ञन उन्हौने द्ञ:ख में पड़ी अपनी सहेती पर $\uparrow$ का था और 9 जस हृदवस्पर्पी और बबल्फुल व्यर्ध तरीके से ये दोनो औरतें उस अनन्त मुप्रकल का सामना करने की कोशशश्श कर रही थीं, उसरो मैं बहुत-बहुत प्रभावत हुआT था । पारम के समय श्रीमती मेलेबोगे मुस् क़ुछ दूर तक छोड़ने आरी अंर उस घटना पर अंतिम धिप्पणी करते हुए कहा :
"गेएनामेत्से का परत बहुत बुरा है । वह एक औरत से दूसरी औरत के पास जातT रहता है, परन्तु हम उस मामले के बारे में प्रार्थना कर रहे है, और उसने चुपचाप उदासी से एक दिशा में देखा । उसे यह जोड़ने की जुरूरत नहीं पड़ी 个क "औरत इस समाज में कुत्ते की तरह है" क्योंकि तब तक में इस बात पर यकीन करने लंगा था ।

छह महीने बाद गेएनामेत्से धीरे से चलते हुए मेरे घर के सामने की सड़क से गुज़री : कम से कम मुझे तो सेस ही लगा १क मेने किसी ऐसे व्यांक्त को देखा है, जिसे मैं अस्पष्ट स्प से जानता हूँ। उसने अपने स्रुदर हल्के शि़ाॅन के दुपट्टे को श्रीमती मेलेबोगे की सफेद तूती ओढ़नी से बदल लिया था और उसे बड़े बेतरतीब ढंग से अपने १सर के चारों ओर लपेट लिया था जिससे कि भीतर से सिर्फ़ उसकी आँे बाहर झाँक रही थीं । उसके कंधों के चारों तरफु शॉल लिपटी थी और उसकी पोशाक उसे पंजो तक ढके हुए थी । उसके हाथ में सफेद बुनाई के काम का टृक्ड़ था जिसे वह रास्ते में चलते हुए भी ऊपर-नीचे बुनाई के कॉटे से बुनती जा रही थी। वह बहुत बूढी लग रही थी और उसने मुछे मुझसे पहले पहचान 个िलय चा । वह अपनी उसी अकस्मात आवेगशील गतित और मैत्रीपूर्ण मुस्कान के याध तुछी ।
"आोह", उसने कहा । "तो तुम यहीं रहते हो", और वह अपने रास्ते से मुड़ी और सीधे मेरे दरवाज़े तक चली आयी ।

चाय बनाते समय में बहुत दुविवा में था क्यॉकि वह मुझे भाज उस इतवार की तीव्र और स्तुंदर औरत की तरह दिखाई नहीं दे रही धी । उसने मुझे जल्दी

"मेरे पiँत ने मुड़ो तलाक दे दी है", उसने एक आत्म-तुष्ट मुस्कान के साध कहा ।
"मुझे स्तुनकर दु:ख हुआा" मेंने यह सोचकर कहा कि यही मुझसे अपेशक्षत था । लेकिन में देख सकता था कि उसने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की ।
"ओह सबकुछु ठीक हो जायेगा", उसने लापरवाही से कहा ।
"मुश्रे १िसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है । मेरे पिता ने मरते वक्त मेरे लिए बह्त से मवेपी छोड़ रोे हैं $\mid "$ उसने उसी प्रफ़ल्ल सुस्कान के साध अपने सिर को एक तरफ किया और अपने समाप्त वैवाहिक जीवन की यादों को सहलाने लगी : कोई मेरे पांत को इतना प्यार नहीं कर सकता है, ९जतना मेंने १कया है । मैं उससे बहुत प्यार करती धी ।"
"बहुत अफ़सोस होता है, जब ऐसी कोई घटना घटती है" मेने कहा ।
"ओह, ९ज़ंदगी इतनी बू़री नहीं है" उसने कहा । में तुम्हें एक गुप्त बात बता सकती हूँ । श्रीमती मेलेबोगे जैसी बूढी और रत भी, बहुत ख़ुश है क्योंक वह अभी भी प्रेम करती है ।"

यह स्तूनकर में इतना हतप्रभ हुआ Pक में चीख उठा : "तृम यह मत बोलो ।"

उसने एक ऐसी औरत की मध़र और गोपनीय मुस्कान ओढ़ ली जिसे ग़ज़ंदगी के इस पहतु के बारे में बहुत कुछ पता हो ।
"जब आप बूढ़े हो जाते हैं" उसने कहा, "तब आप ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, अपनी जवानी के 个दनों से भी ज़्यादा क्योंकि आपको अज बच्चा पैदा होने का डर नहीं होता है । आप छोटे लड़कों से प्रेम कर सकरो है। यही सब करते हैं, लेगकन बडे ही गुप्त दंग से । किसी को पाक नहीं होता है इसीलिए फिन के समय में वे इतने सम्माननीय १दखते हैं ।

यह सब मेरी कल्वना से थोड़ा बाहर था - श्रीमती मेतेबोगेगेर एक छोटा लड़का। आआपचर्य में मेने अपने केष्थ उचका दिदे। मूते यह एक बार भी नहीं मूश़ कि गेरनामेत्ते का भी यह मुब्य धंधा हो सक्ता था। थाय पीने के बाद में उसे थोड़ी दूर तड़क तक छोड़ने चला गया, ओर जब में वापत अपने घर की तरफ़ आा रहा था तो मेरी पडोसन ने मूने े̀ ड़ा :
"तुम उस ओरतत के साध क्या कर रहे हो $?$ उसने बड़े ही स्खे स्वर में पूण ।

मेने बेपेनी से उसकी तरफ देवाड । किसी को "उस औरत" क्ह कर सम्बोधि करना बेईज़ती की चरम तीमा थी परन्तू में बूढी भौरत और छोटे तइकरों के साध प्रेम करने की फहानी से थोडा हेरान धा। "क्या तुम्हें पता नहीं १क इस गाँव मे आजकल क्या चल रहा है ?" गप्पी पडोसी ने जोर देते हुए पूण ।"कोई उसते बात नहीं करता है । वह बहलत तेकारर है। सबको उसकी
 था। वह भपने पोतत को पागत बनाती जा रही थी। वह उऐो ़दिन रात ते वेष्स
 उसके साथ यौनाक्क्रा करे । से से सम में, साध दोकर किकनी ही ओरोरतों ने मदों की जान ले ती धी। यह ज़तररनाक पीज़े है और हमारी प्राता के रिस्द्ध है । औरतत १़िदा रहेगी और मर्द मर जारेगा। वह आपने पोत को मारना चाहती
 से अतलग हो जाये।

धृणा से सन्न मेंने वापस उसकी ओर देवा । उसे जस्र लगT होगा १क में बात को समड़ा गया और पूरातन समाज के उन बेबुनिनयाद १िव्श्वासों को मानता हूँ । अर समाज कुछ मायनों में पूराना भी था - सारे पुराने समाज में ओरैर के मातु-श्राव के प्रात अपना एक पीवत्र डर होता था, कि उस समय वह मैली होती है, मौत का कारण अर सामान्यत: अपने आस-पास वालों के लिए बतरा होती है । लेविन नहीं, मेरे डर की वजह थी उस्स इतवार की याद, उस गहरे भावात्मक दुख में बड़े शाराबी से झूमते कदम और उन दोनों औरतों द्वारा मदद के लिए यीस्\# से कोमल याचना और $\uparrow फ$ फर उस अन्जान आ दमी की क्रूता की गहराई का अक्स्मात ज्ञान । उसने ही अपनी पत्नी को इस सामाजिक प्रतीतीक्रया का प्रत्याशी बनाया होगा और अपनी अचछी छीव बनाने को इस पुरानी ज़नणातित के १नी षद्व कर्म को जान-बूदकर भङकाया होगा। वह वेसे १िध्यायी और छटपटायी होगी और तलाक के बाद, श्रीमती मोलेबोगे की तरह कपडे पहनकर अपनी छीव को इज़्ज़तदार बनाने की कोशिश़ कर रही थी । परन्तु यह सब गाँव में उन अफवाह फैलाने वालों को समझाना सुश्कल था, इसीलए मैंने उसके बारे मै १बनना कुछ जाने, गम्मीरतापूर्वक सिर्फ़ इतना कहा, "में जहॉं से आता हू वहाँ मर्द आमतौर पर 将 स्राव के समय भी औरतों के साथ सोते हैं, इसीलए मेरा गेएनामेत्ते से बात करना गुलत नहीं था ।"

थोड़े ही १िदन बाद मेने गेएनामेत्ले को गाँव के प्रमिं बाजार क्ष्च में देखा । वह श्रीमती मोलेबोगे की तरह कपड़े पहने थी लेविन तुझी हुई दिख रही थी। वह अपने उसी प़राबी वालो डूूपती हुई चाल से चल रही थी । जल्दी ही मेंने यह ग़ौर किया कि वह एक जवान व्योक्त और एक लड़की का पीछा कर रही थी, जो सूँ ही हाथ में हाथ डाले धूल-धूमारित सड़क पर टहल रहे थे। वह तेज़ चलते हुए उस दम्पत्ति के पास पहुँची और ज़बरदत्ती अपने आपको उनके सामने बड़ा कर १िदया । उसने उस आदमी की ओरे बड़े ही गन्दे

भाव से देखा । चूँांक में उसके उस भाव को पद़ सकता था, इसीलए उसने भी पद ही लिया होगा। उस भाव का साफ़ मतलब़ यह था : में रात में तुम्हारे पास
 लापरवाही से गाँव में धूमना वाहती हूँ। परन्तु उनकी कोई बातचीत नहीं हुई । १फर वह अवानक मूड़ी और डूमती हीई दूर चली गई । वह वेती ही थी, बेलगाम और सनकी नौसिसीखया । उसने उसी वक्त यह फ़ससला कर भिलया होगा Pक श्रीमती मोलेबोगे के हथकडे उसके बस से बाहर है। वह अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती थी ।

उसकी जो मैने औरतम छीव दे वी वही निर्णायक थी । एक काम के सितीसले में, में ग"व के दूर-दराज़, एकान्त जगह पर जाने को मढ़बूर हो गया था । वापस लौटते वकत, एक प्रसन्नीचत्त आवाज़ चिल्लाई : "अरे, तूम यहां क्या कर रहे हो ?" में पीछे की ओर मुड़ा । देखा कि गेएनामेत्ते तेज़ी से एक अहाते में झाडू लगा रही थी। वह अभी भी श्रीमती मोलेबोगे की तरह ही कपड़े पहने हुई थी, परन्तु वह आत्मतुष्ट-सी दिख रही थी, उसी दिन की तरह, जिस $\uparrow$ दन वह बुनाई का काम लिए सड़क पर जा रही थी ।
"क्या तुम चाय के लिए अंदर नहीं आओओे ?" उसने पूषा । "मेने तुम्हे गाँव के बबल्क्फूल ओंतिम छोर से आते हुए देखा है, तुम्हें जरूर प्यास लगी होगी ?"

उसे ही हम उसे अँगमंमें बनी एक अकेली भिट्टी की ड़ोपड़ी के पास पहुँचे, उसने अपनी आवाज़ पसर्षप्साहट में बदल डाती : "मेरे पास एक पति है, हमारी अभी तक विधधवत श़ादी नहीं हुई है, वह हमारे चर्च का पादरी है । उसने इस चर्च को बुद् श़रूू किया है क्योंक वह लोगों को चंगा कर सक्ता है। में उसके पास उस समय गयी थी जब मेरा द्दृदय दुछी था और हमारे बीच प्रेम हो गया । वह बहुत ही अच्णा आदमी है । अभी वह घर के अंदर बाईबल पद रहा है ।

वह आदमी एक छोटे लक्ड़ी के स्ट्तल पर बे० हुआ था । वह सफेद बालों वाला काफी बुजुर्ग आ दमी था । हम जसे ही धुसे वह उठ उड़ा हुआ और नम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ १दये, हाल-चाल पूछा और $\uparrow फ र ~ च ु प च ा प ~ ब ा ई ब ल ~$ पढ़ने चला गया । हमने चायं पी, बातें की, फफर वह मुझे थोड़ी दूर तक छोइने आयी ।
"तुम अब तुप़ १दबती हो", मेने कहा, "मै यह कभी नहीं भूल सकता कि तुम उस १दन श्रीमती मोलेबोगे की पार्टी में कितनी दुखी थीं ।"

वह उन औरतो की मधुर रहस्यमय सुस्कान सुस्कुराई १िन्हे अपना प्रेम जीवन चुनना आता है ।
"मेरे पात अब जुरूरत की सारी चीज़ें हैं" उसने कहा ।
"मेरे पास एक अच्छा पति है अर रैं उसकी मोसादी-ररा * हूँ ।"
"उसका क्या मतलब होता है ?" मेने पूछा
"इसका मतलब होता है फि मै उसके लिए उास प्रेपिका हूँ", उसने कहT
अकेले चलते हुए में सोच रहा धा १क पूराने ज़माने की बहू-विवाह प्रथा तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन मर्द अभी तक यह मानने को राज़ी नहीं है कि औरतें चाहती हैं १ि वे सिर्फ एक पत्नी की होकर रहे ।

## खज़ाने

देश के उत्तरी भाग के गाँवों से दो्षण में स्थित लंबी केद वाली प्रमुख सरकारी कारागार तक पहुँचने के लिए पूरे एक 个दन की यात्रा करनी पड़ती थी । वे उस १िन पूलेंग गाँव से करीब नौ बजे सुुबह रक्ता हुए थे और पूरे दिन दीक्षण की तरफ चौड़े, धूल भरे रास्ते पर तेजर्गात से दौड़ता हुआT gुतिस का ट्रक घरप़राता रहा था । रोज़मर्रा की दुनिया के लहलहाते बेत, चरते हुए मवेशी और ड़ा़िड़याँ और जंगल का विवाल पेलाव उस केदी की भूषी अँखों को बेकार सT लग रहा था जो पुतलस के ट्रक की पीछे की जाली से इन सबकी ओर टकटकी लगा कर देड रही थी । याश丁 के दौरान एक समय ऐसेा लगा जेसे कि कैदी नें अपने अदर के दु:ब और अकेलेपन के किसी परम स्रोत

को छेड़ १दया हो और उससे पराजित होकर वह धीरे से तिष्प्राण देर सी ह्ञाक गई।अपने दर्द के अलावा उसे किसी चीज़ का आभास नहीं था । मूरण डूब गया, १िफ गोधूॉत हुई, और अधेरा भी छा गया लोंकन ट्रक इतमीनान से इन बबले उदासीन घरघराते हुए चता जा रहा था ।

पहले तो दूर क्षषितज़ पर नए स्वतन्च्र जाहर गेबोरोने की बत्तित्तयों की हल्की नारंगी चमक ड़ा़ड़ड़ों के धुप अधिरे से किसी प्रेत-छाया सी लग रही थी, जब ट्रक कोलतार की सड़कों, निभोन बत्तियों दुकानों अर रिसेमाघरों के बीच पहुँपा तो ड़ागड़ियाँ ही उस तेज चमचमाती रोशननी में एक प्रेत-छाया सी लगने लगी। दर्द से तिकुढ़ी हुई इस कैदी द्वारा यह सब बेमानी और अनदेखा गुज़र गया । अंत में जब ट्रक कारागार के सामने भाकर स्क गया तो भी वह नहीं धिली-इुली । विसी दर्दनाक बूते की तरह टार्च की रोग़नी उसके चेहरे के एक

शहस्से से टकराई । यह सोचकर कि वह अभी तक सोई हुई है पुलिसवाला जोर से चिल्लाया : "चलो, अब उठो, हम जेल पहुँच गए है ।"

उसने अधेरे में ताला खोलने की कोश्राश्रा की और जाली के दरवाजे को ठोल १दया । वह दर्द से पीड़ेत चुपचाप आगे की ओर १िस्सक आयी ।

वे एक साथ छोटी सी सीढ़ी पर चढ़े, $फ$ फर धोड़ी देर के लिए र्के, उसके सTथ वाले व्यक्त ने धीरे से कई बार जेल के उस भारी लोहे के गेट को खटखटाया । रात की ड्यूटी वाले व्याक्त ने थोड़ा सा गेट खोला, बाहर की तरफ झांांका और १फर उनके घुसने के १िलए गेट थोड़ा और खोल १िदया । वह उन्हें चुपचाप तटस्थ भाव से एक छोटे आभिफ्स में ले गया, और अपने सहकर्मी की ओर देखकर पूछा : " वह कौन से अपराध का केस है ?
"यह पुलेंग गाँव से पीत के कत्ल का केस है", सहकर्मी ने उसे केस की फाईल पकडाते हुए उत्तर दिया ।

वह व्याक्त फाईल लेकर एक टेबल पर बैठ गया, १जस पर एक बड़ी सी ररकार्ड बुक फैली हुई थी । बड़े, मोटे अक्षरों में धसीटकर उसने कैदी का पूरा विवरण उस रिकार्ड बुक में दर्ज कर दिया : 个दकेलेदी मोकोपी । ज़ुर्म : कत्ल । सजा : फॉसी । एक रात की ट्यूटी वाली जेलर आयी और केदी को पास के एक कोने में ले गयी, जहाँ पर उसने कैदी को अपने कपडे उतारने को कहा ।
"तुम्हारे पास पैसT तो नहीं है ?" डेलर ने उसे सादा हरा सूती वस्त, जो जेल की वर्दी धी, पकड़ाते हुए पूछा । कैदी ने नहीं का इभारा करते हुए धीरे से अपना सिर दिला दिया ।
＂अच्छा，तो तूमने अपने पीत का खून किया है ？किया है या नहीं ？ जेलर ने फफर व्यंग करते हुए कहा । तुम्हें यहाँ अच्छी संगतित मिल जायेगी । यहाँ पर ऐसी चार अंरतें अरे भी है जो इसी ज़ुर्म की सज़ा काट रही हैं । आजकल पति का कत्ल करना फैभान बनता जा रहT है । मेरे साथ आओ＂，और वह उसे एक गीलयारे मे ले गयी，बाँचे मुड़ी और एक लोहे के दरवाजे पर जाकर रुक गयी，जिसे उसने चाभी से खोला，केदी को उसके अंदर घुसT कर फिर से गेट में ताला लगा 个दया । 个फर वे बूब ज़्वी दीवारों वाले एक छोटे से आँगन में आ पहूँचे । इस अँगन के एक तरफ पौौचTलय，स्नानघर और अलमारी बनी हुई थी और दूसरी तरफ केकरीट का खाली प्रांगण था，वहउस अलमारी के पास गई， उसे खोला और धुले हुए कम्बलों का एक मोटा गट्ठर निकालकर उस कैदी को पकडा fिया । इस चारों तरफ से धिरे आंगन／के ओंगितम सिरे पर लोहे का एक भारी दरवाजा था जो जेल की कोठरी की तरफ जाता था । जेलर उस दरवाजे तक गयी，और उस पर जोर－जोर से धक्का देते हूए चिल्लाई ：＂में कहती हूँ， तुमलोग अपनी कोठरी के अदर ज़़ा मोमबत्ती जलाओगी ？＂

उंदर से एक आवाज़ आयी ：＂अचछा＂，और $\uparrow फ$ फर उन्हे माचिस जलाने की आववणज स्रूनाई पड़ी। जेलर ने एक बार फफर चाभी घुमावर दरवाजा खोला और बाहर खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक उस नये केदी ने ज़मीन पर अपना कंबल नही 个बछा लिया । चारों कैदी औरतें जो पहले से ही इस कोठरी में कैद थी धोड़ी देर के लिए उठ कर बैठ गयी और अपनी इस नयी साथी की तरफ चुपचTप देखती रहीं । जसे ही बाहर से दरवाजा बंद हुआ सबने धीरे से उसका आभवादन किया और फफर उनमें से एक औरत ने पूछा ：तुम कहाँ से हो？
＂पूलेग＂，इस नई कैदी ने उत्तर दिया，और इससे सन्तुष्ट १दखते हुए， उन्होने मोमबत्ती बुझा दी और बीच में भंग हुई नींद को पूरा करने के ीलए

फिर से सो गयी । ऐसT लग रहा था जैसे वह भी अपनी अंतिम मंशिजल पर पहुँच चुकी है，इस नई कैदी ने ैैसे ही आपने असर कंबल ताना वह गहरी नींद में डूब गयी ।

दूसरे 个दन सुबह छ：बजे नाश्ते की घंटी बजी । औरतें अपनी रोज की दिनचर्या में लग गयीं । वहउड़ी हुई，अपने कम्बल को झाइ कर दंग से मोड कर साफ－सुष्थरा गट्ठर बना १िया । ९दन की इ्यूटी वाली जेलर ने अपनी चाभी बजाते हुए दरवाजा खोला और इन कैदियों को बाहर आंगन में निकाल个दया，९जससे Pक वे सुबह के पौचा१द के Pलि जा सके । फिर बालिल्यों और पोटों की बूब जोर की खड़ड़ाहर के साथ दो पुरूष कैदी नाशता लेकर गेट पर आये। इन व्यक्तययों ने प्रत्येक मीहला कैदी को एक प्लेट दलिया और एकं मग काली चाय पकड़ दी，जिसे लेकर वे वहीं कंकरीट की जमीन पर खाने बैठ गयीं । औरतो ने पलट कर अपनी नयी साथी－कैदी की तरफ देखा，फफर उनमें से एक औरत，जो उस समूह की प्रवक्ता दिखती थी，ने दयापूर्वक कहा ：
＂ख्याल रहे कि चाय में चीनी नहीं है । हम अक्सर ऐसा करते हैं कि दोलये की चीनी निकाल कर चाय में डाल देते है ।＂

१दोलेदी उनकी तरफ देखकर सुस्कुराई । उसने मुकदमे के दौरान इतनी परेशानी झेली थी १क वह नरकंकाल की तरह १दखने लगी थी । उसके गाल पर ट्ड़रीर्रयाँ १िर्वच आयी थीं। दूसरी औरत भी मुस्कायी，परन्तु उसके इस तरह से हैँने के बाद ही । इस दूसरी औरत के चेहरे पर हमेशा सनकी，मनमौजी और प्रतन्न भाव बना रहता था । वह मोटे डील－डौल वाली थी। उसने अपना और अपनी दोस्तों का परिचय करवाया ：＂मेरा नाम केबोनये है । और ये ओतसेत्सवे，गेलेबो और मोनवाना है । तुम्हारा नाम क्या है ？＂
> ＂个दोलेदी मोकोपी।＂
＂तुम्हारा नाम इतना द़्व：खद क्यों है ।＂केबोनये ने पूधा । तुम्हारे माता－१पता को तुम्हारा नाम अंतू क्यो रखना पड़ा ？＂
＂उस समय मेरे पपता की मृत्यू हो गयी थी और मेरा नाम मेरी मां के आँसूओं पर ही रखा गया था ।＂१दलेकेदी ने बताया，फफर उसने यह भी बताया 价 पपता की मृत्यु के छ：साल बाद ही उसकी माँ की भी मृत्यू हो गई और उसका लातन－पालन अपने चाचा के यहाँ हुआ था ।

केबोनये ने धीरे से दीलये का चम्मच अपने सुँह की ओर बढ़ाते हूए， सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिताया । दीलया निगलने के बाद उसने फिर पूछा：
＂और तुम्हारा अपराध क्या है ？＂
＂मेने अपने पतित का कत्ल किया है ।＂
＂हम सब यहाँ पर एक ही अपराध की सज़ा भुगत रहे हैं＂，केबोनये ने कहा，और फिर अपनी उसी सनकी मुस्कान के साथ पूछा ：＂इस अपराध को करके तुम्हें कोई द्व：खे तो नहीं होता है ？＂
＂१बल्फुल नहीं＂，१दोेलेदी ने उत्तर १दया ।
＂तुमने उसका कत्ल कैसे किया ।＂
＂मेने उसके सारे विशेष अग चाकू से काट डाले＂，१दकेलेदी ने बताया ।
＂मैने उस्तरे से काटे थे＂，केबोनये ने बताया । उसने एक ठंडी ससस भरी फफर बताया ：＂मेरी 个ज़ंदगी बहुत दु：खदायी थी ।＂

धोड़ी देर के १िए सन्नाटा छा गया，और सब नाशता करने में व्यस्त हो गये，केबोनये ने एक बार फिर कुछ सोचते हुए श्रुरु 个कया ：
"हमारे पतित यह कृषी नहीं सोचते हैं कि हमें भी प्यार और देखरेख की जस्रत होती है । तुम्हें पता है, मेरे पीत को जब वह चाीहए होता था तो वह मेरे दोनो पैरों के बीच ठोकर मारा करता था । उसके इस व्यवहार के कारण मेरा गर्भपात हो गया था । अगर में बीमार भी पड जाती थी, तब भी वंह मेरी बात नहीं स्तुनता धा, इस个लए एक बार तो मेंने उससे यह कह भी १दया था १क अगर वह चTहे तो दूसरी औरत रख सकता था, क्योंकि में उसकी सारी जसरतों को पूरा नहीं कर सकती थी । वह एक शिक्षा अधिकारी था और प्रत्येक साल वह करीब सत्रह पुरुष १़ाश्षकों को स्कूल की लड़कयों को गर्भवती करने के आरोप में निलाम्बत किया करता था, परनतु वह खुद भी वही किया करता था । अंतम बार जब फिर ऐसT हुआT, तो लड़की के माता-१िता बहुत कोधित हुए, और मेरे पास इस मामले की 个शकायत लेकर आये । मेंने उनसे कहा : "भTप सब क़छ मुझा पर छोड़ दीजिए । मेंने बहुत बदर्दश्रत कर लिया है", और इसीलए मेंने उसका कत्ल कर १दिा ।"

उन्होंने चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता उत्म किया, फिफर वे उपने कप और प्लेट धोने के लिए पौौचघर चली गयीं 1 फिर मीहता जेलर ने कुछ बाल्टी और झाडूू लाकर १िदये। उनके साम्निकी कोठरी को रोज पानी से धुलवाया जाता था, कहीं भी रत्ती भर धूल नहीं था, परन्तु यह जेल का रोज का नियम था । अर इन सबके बाद जेल के अधयक्ष का निरीक्षण होना था। केबोनये एक बार $\uparrow$ फर इस नये केदी की तरफ मुडी उतर उसे हिदायत दी :
"जब अध्यध्ष रिनीद्वण के तिए आTयें तो तुम १बल्कुल सावधान रहना । वह सिर्फ एक चीज के पीछे पागत हे - ध्यान। सीधा बड़ा रहना। हाथ दोनो तरफ। अगर यह नहीं करोगी तो देखना वह १क्स तरह यहाँ पर बड़ा

होकर गाली देता है । इसके अलावा वह और $\uparrow$ क्सी चीज पर ध्यान नहीं देता है । वह सिर्फ़ लोगों के ध्यान के पीछे पागल है ।"

निरीक्षण पूरा होने के बाद, इन अरहरतों को अनेक दरवाजों से पार कराते हुए एक द्युल, धूप वाते अहाते में ले जाया गया जो बूब सँवाई तक कटीले तारों से घिरा हुआ था अरि जहाँ ये केदी रोज काम किया करती थीं। जेल केंदयों को सुधारने का स्थान था जहा ये कैदी सामान बनाते थे १िसे इस जेलखाने के स्टोर में बेच दिया जाता था औरतें कपड़े ओरर म्नी वस्त्र बनाती थी, मर्द बदई का काम, जूता बनाना, ईंट बनाना और सब्जी उगाने का काम १िकया करते थे ।

१दवेलेदी में बहुत तारे गुण थे - वह बुनाई, सिलाई कर सकती थी ओर टोकरी बना सकती थी । १फलहात तो सारी क्नी वस्习 बुनने में व्यस्त थीं, इनमे कुछ जो अभी बुनना सी़ ही रही थीं वे अपना काम बहुत धीरे-धीरे और मेहनत से कर रही थीं । जब दितोलेदी ने अन का गोला और एक जोड़ा नुनने की सलाई प凶्डी और उस पर फटाफट फंदे डातना घ्रुरू कर १दिया तो औरतों ने उसकी तरफ $\uparrow$ द्लाप्पी से देबा । उसके हाथ बड़े ही नरम, प्यार भरे, बेहद लचीले और अनोषी प्राक्त वाले थे - इन हायों से एक बहुत ही सुंदर डिजाईन वाला काम निकल आया था । दोपहर तक उसने स्वेटर का आगे का भाग तैयार कर १लया था, और तारी औरतें, उसके अपने मन से तैयार ९कये इस पैर्टर्न को गौर से देखने लगीं ।
"तुम तो बहुत ही गुणी मीहता हो" केबोनये ने प्रप्रांता भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा ।
"मेरी सTरी सहेगलयाँ ऐसा ही कहती हैं", १देलेदी ने मुस्तुराते हुए कहा । "पता है, में एक ऐसी औरत हूँ १जसके बनाये छप्पर से पानी कभी नहीं

टपकता है । जब भी मेरी १कसी सहेती को छप्पर डालने की जरूरत होती थी, में वहा पर पहुँच जाती थी। वे मेरे १बना कभी छप्पर डाल ही नहीं पार्ती थी । में इसके चलते हमेशा व्यस्त रहती थी और मुछ़े रोज़गार भी १मलता रहता था क्योंकि इन्हीं हाधों से में अपने बच्चों को खाना रिखलाया करती थी और पाला करती थी । मेरे पीत ने मुड़ो १ववाह के चार साल बाद ही छोड दिया था, परन्तु में आसानी से सबका पेट भर लेती थी । अगर लोग मुझे मेरे काम के बदले पेसT नहीं देते थे तो वे मुझ़े खाना दे दिया करते थे ।"

## "यहाँ भी स्थितित उतनी ब्ञुरी नहीं है", केबोनये ने कहा ।

 अभपनी बनायी हुई वस्तुओं को बेचकर, हम अपने लिए कुछ पैसT बवा ही लेते हैं और अगर तुम इस तरह काम करोगी, तब तुम यहाँ भी अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठT कर सकती हो । तुम्हारे कितने बच्चे हैं ?"> "मेरे तीन बेटे है ।"
> "क्या उनकी देखभाल करने वाला कोई है ?"

"हा !"
"मुझे दोपहर का खाना पसंद है", केबोनये ने अचानक बात बदलते हुए कहा । दिन-भर में यही सबसे अच्छा भोजन होता है । हमें सTम्प, माँस और सब्जी १मलती है ।

इस तरह पूरा दिन गफ-शाप और काम करते ह्वुए अच्छी तरह बीत गया और सूर्यास्त के समय एक बार फफर इन औरतों को वापस कैद करने के 个लए जेल की कोठरी में भेज १दया गया । इन औरतों ने अपना-अपभT कम्बल बिछाया अरै बबस्तर तैयार कर शिया, १फर मोमबत्ती जला कर कुछ देर तक बाते करती रहीं । वे अभी सोने ही जा रही थीं †क 个देलेदी ने अपना रिसर हिलाकर

अपनी नयी सहेती केबोनये को अपना आभार प्रकट किका :
"मुझपर इतनी कृपा १दबाने के १ लिए धन्यवाद" उसने धीरे से कहा ।
"हमें एक दूसेे की मदद करनी ही चाहिए", केबोनये ने उसी मनोरंजा सनकी मूस्कान के साथ उत्तर दिया । "पह बहुत ही बराब द्वीनया है। यहा रिर्फ दु:ब ही दुख है ।"

और इस तरह दिकेलेदी ने अपने जीवन के उस तीसरे भाग को जीना श्रुरू कर दिया जो अपने दू:ब और अकेतेपन से मुरझ़ा सा गया था। लेकिन १िफर भी इन राबों के ढेर में से उसने हमेशा तोना ही पाया था, गहरा प्रेम पाया था जो उसके हृदय को दूसरों के हृदय से जोड देता था। वह के कोनये की तरफ देखकर बड़ी कोमलता से मुस्कुराई क्योंशक उसे पता चल चुका था १क उसे क्सT ही एक दूसरा प्रेम १िल गया है । वह सेसे ज़जानों की संग्राहक धी ।

इस समाज में सचमुच सिर्फ़, दो तरह के ही. व्यक्ति होते है। उनमे से एक प्रकार ने तो ऐसी ीवपरित्त अरेर दुर्व्यवस्था फ़्लायी है $\uparrow \Phi$ हम उन्हें मोटे तौर पर ज्ञातान की तरह धिध्कार सकते है । अगर रिस्सी ने गाव के कुत्तों को उत्तेजना में १क्सी कृतिया का पीछा करते देखा हो, तो उसने यह देखा होगा १क ये कुत्ते अक्सर चार या पीच के ज्ञांड में घूमते हैं । और जेते ही इनकी रीत-क्रिया श्रुरू होती है तो इनमें से एक कृत्ता इन सारे कुत्तों के अर प्रमुखता हातिल करने की कोशिश् करता है और दूसरे सारे कुत्तों को कुतिया के गुप्ताण के पास से भगा देता है । बाकी के सारे अभागे कुत्ते इस कुत्ते के चारों उगर भूँकते या उसके चेहरे को नोचते हुए बड़े

रहते हैं और यह प्रमूब कुत्ता रात-दिन भूल कर तब तक अपने कामोत्ताप की लहर में मगन हो जाता है, जब तक $\uparrow \Phi$ वह धक कर चूर नहीं हो जाता । और इसमें कोई शाक नहीं है किक अपने इस कठिन करतब के दौरान वह कुत्ता यह कल्पना कर रहा होता है कि द्धुनया में रिर्क उसका ही एक रिंग है भौर उसके रिलए छीना-झपटी तो होगी ही। सेते लोग जानवर की तरह जिदगी जीते थे और उन्हीं की तरह व्यवहार भी करते थे । कुत्ते, साँड और गधे की तरह वे भी अपने द्वारा पैदा किये बच्चों की कोई १जम्मेदारी नहीं लेते थे और कुत्ते, साँड और गधे की तरह ही इन मद्दों के कारण मीहलाओं का गर्भपात हो जाता था 1 चूरिक इस तरह के मर्द समाज में बह्दुमत में थे, इसीलए इनका थोड़ा १िवशेषण जलर्री था । क्योंक यही लोग परिखारिक-जीवन को ीबधररने के १लिए पूरी तरह से १जम्मेदार थे । इनका १वश्लेषण तीन कालॉ में $\uparrow$ काया जा सकता था। पूराने जमाने में जब अफ्रीका पर उपीनवेश का आक्रमण नहीं हुआ था तो ये ऐसे व्यीक्त थे जो जुनजाशित के पूर्वजों दारा बनायी गरी रीति-रिवाज और शिषेटों के अनुसार रहते थे । उनके पास यह जाँचने के शिए बहुत कम व्यीक्तित स्वतन्त्रता होती थी कि ये रीत-रिरवाज़ उनके अनुकूल है या नहीं - प्रथा की बस यही माँग रहती थी १क वे १ैबना कुछ सोचे-रिकारे इन निययमों का पातन करते जाये । जब पूर्वजों द्वारा बनाये गये इन 个नयमों का १िनीक्षण हुआ तो यह पता चता कि यह पूर्णखूप से महत्वपूर्ण रीतित-रिवाज़ों की १नियमवती थी जो पूरे समाज की भलाई के लिए बनायी गयी थी, और इसमे लोगों की व्याक्तगत पसन्द और ज़रूरत पर बहुत कम ध्यान दिदया गया था। इन पूर्वजों ने बहुत सारी गाल्लयाँ भी की थी, इनमें से सबते बड़ी गल्ली यह थी १क उन्होने जनजाति में मदों को कैँवा स्थान दिया था जबाकि औरत जन्म से ही निम्नस्तर की मानव मानी गरी थी । आजतक औरंरत उन सारे दु: खों से पीड़त थी, जो एक 个िम्नस्तरीय मानव पर पड़ते हैं। औपननवेशाक काल और दी दूणी अफ़्रीका

में प्रवासी बान मज़दूरों के आने से इन मर्दो पर अर् भी बूरा असर पड़ा । इससे पूर्वजों का 个नयंत्रण बत्म हो गया । इससे पुरान, परम्परागत तरीके का पारिवारिरक जीवन बबबर गया और बहुत लम्बे उर्से तंक एक पूरुष अपनी पत्नी ओर बच्चों से अलग हो गया, क्योंक उसे बहुत थोड़े से वेतन के रिए द्सरों की ज़मीन पर काम करना पड़ता था तांक वह पेसा कमा कर अपना बर्रीटश ओपनिवेशशक्ष पोल-टैक्स अदा कर सके । र्र्रिटश औपनिवेशशकता से शायद ही उनकी १ज़ंदगी सम्पन्न हुई हो, इसके बाद वे गोरे लोगों के "ब्वाय" और साउध अफ्रीका की खानो के मशीनी-अजार बन गए थे । मानव १िंदगी पर आाई इन तारी 个वपश्तियों के ऊपर अफ्रीका की अणज़ादी इन लोगों पर एक और पेदना की तरह थी। आज़ादी ने अवानक बड़े ही नाटकीय ढंग से इस औपरिनवेश़ाक उपयोगगता का ढाँचा ही बदल डाला था । नयी सरकार को स्थानीकरण योजना की तहत देर सारे रोज़गार उपलब्ध हो गये थे और तन्ख्वाह भी बहुत बद गयी थी । प्रथा की बालसुलभ नियमापती से परे और अपैपनवेगाशकता को भ्षष्ट करके इसने नयी पद्धीत के अनुसार पारिरवारिक जीवन का पहला अव्सर प्रदान १िक्या । मर्द और औरत दोनों को अपना जीवन-यापन करने के ीलिए अपने ही सТधनों की तरफ मुइना पड़ा था। सबते पहले मर्द ही इस मोड़ पर पहूँपा, १दवाशतया, तबाह जिसके पास अपना कोई साधन नहीं था । सेता लग रहा था मानो वह अपने आपको ही १िनौना लग रहा था और अपने अदर की इस निरर्थकता को खत्म करने के लिए वह अपने आपप से भाग कर एक वहधी १िनाशकारी ओर भ्रष्ट एवं चकरा देने वाले मृत्यून नृत्य में आा़िल हो गया था 1

इनमें ते ऐसा ही एक व्यक्ति रिकलेदी का पीत गेरेसेगो मोकोपी भी धा । आज़ादी के चार साल पहले तक वह जिला प्रशासन सेवा में पवास रैं महीने की बंधी तन्छवाह पर वर्का के पद पर कार्यरत था । आजादी के

तुरंत बाद ही उसकी तन्बवाह बद कर दो सं रेन्ड हो गयी थी । अपनी तैगहाली के दिनों में भी उसे छोकरीबाजी और भाराब में सूंच थी, और अब तो उसके पास रंगरललयाँ मनाने के पूरे साधन भी थे । उसने १िर से घर पर आना बंद कर १दया और गाँव में इधर-उधर एक औरत से दूसरी औरत के पास जाता रहता था और सोता फिरता था । उसने अपनी पत्नी और तीन बेटो को उनको हाल पर छोड़ दिया था - बानाबोथे, सबसे बड़ बेटा, चार वर्ष का, इनालामे, तीन साल का, और सबसे छोटा मोत्सोमी, एक ताल का था । भायद उसने अपनी पत्नी को इसलिए छोइ दिया था क्योकिक वह उबाज, कम पदी-लिखी और परम्परावादी औरत थी, जबांक गांव में आस-पास बहुत सारी आधुनिक उत्तेण़क उतैरतें मौजूद थीं । आज़ादी ने सचमुच चमत्कार कर १दिया था ।

इस समाज में एक दूसरे प्रकार का मर्द भी था 个जसमें हर बार अपने आप को नये सिरे से ढालने की क्षमता थी। वह अपने सारे साधन, दोनों भावात्मक और द्रव्यात्मक अपने पारिवारिक जीवन की भलाई में तगा देता था, और नदी की तरह अपनी आांत लय में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता धा । वह कोमलता की कीवता की तरह था ।

ऐसा ही एक व्यक्त था पॉल थीबोलो। वह उसकी पत्नी केनालेपे ओर उनके तीन बच्चे 1966 में आजादी के साल गाँव पुलेग में रहने आये। पॅТल थीबोलो को गाँव के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर का पद सौँपा गया धा । उन्हें उनके नये घर के रिलए 个दोेलेदी मकोपी के अहाते के बगल़ वाला खाली मेदान १दया गया था ।

पड़ोसी एक दूसरे की दुनिया के केन्द्रीबन्दू होते हैं । वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते है और आपस में चीज़ों कT लेन-देन करते रहते हैं ।

१दोलेदी मकोपी हमेशा अपने पड़ोसी के अहाते की तरफ उत्तुक्ता से देखती रहती थी 1 सबते पहले सिर्फ एक पूरुष कुछ मजुदूरों के साथ नज़र आया, ये मज़ूरूर अहाते का घेरा बड़ा करने आये थे, जो बहुत ही जल्दी अर स्पुघड़तापूर्वक कर दिया गया । जब उसने उस नये व्यक्ति को अपना परिचय १िदया था और नये आने वाले पड़ोपिसयों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने गयी थी तो वह उस व्याक्त के बातात-व्यवहार से बहुत प्रभाषित हुई थी । वह एक लम्बा, चौड़ा, धीरे चलने वाला व्यक्ति था । वह व्याक्त इतना ज्ञांत था कि धूप और छाँव दोनों ही उसवी भँ"ओों से भारारत करती रहती थीं जिससे यह पता लगाना मुश्क्कल हो जाता था कि उनका असली रंग क्या है । जब वह स्थिर उड़ा रहता था, और विवारशील १िदबता था, तो ऐस्सा लगता था जेसे उसकी अँबों के अदर सूरज की रोशनी सरक आरी हे और वहीं पर बस भी गयी है, इसीलए कभी उसकी आँखे काली १दबती थीं तो कभी हल्की भूरी।

जब देकेलेदी मकोपी ने उस व्यक्त को अपना परिचय १दया तो वह उसकी तरफ मुड़कर बडे़ दोस्ती भरे अंदाज़ में मुस्कृराया था और उसने यह भी बताया था कि वह और उसकी पत्नी गाँव बोबोनोंग से तबादला होने पर आये हैं । जब तक उनका अहाता तैयार नहीं हो जाता था तब तक उसकी पत्नी और उसके बच्चे इसी गाँव में अपने रिर्वेदारों के यहाँ रह रहे थे । वह जल्दी से स्यवरस्थत होने के १लिए इसीलए उत्तुक था, क्योंक एक महीने बाद स्कूल भी खुलने वाला था। उसने बताया $P क$ अभी वे पहल जल्दी से दो मिमटी की ड़ोपड्डयाँ बना लेंगे, फफर बाद में उनका इरादा ईंट का एक छोटा-सा घर बनाने का था । धोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी भी झोपड़ी की मिटृटी की दीवार बड़ी कऱेने के लिए तीन-चार औरतों को लेकर आने वाली थी ।
"में भी मदद करना चाहूँगी", 个दोेलेदी ने कहा ।
"अगर काम रोज सुबह जल्दी प्ञुरू कर १दया जायो और हम छ: लोग हों, तो एक सप्ताह के अंदर ही हम दोनों दीवार खड़ी कर सकते है । अगर आप अपनी एक झोपड़ी का छप्पर औरत द्वारा डलवाना चाहते है, तो मेरी सारी सहेलयों को इस बात का पता है $9 \overline{\text { }}$ में एक ऐसी औरत हूँ जिसका बनाया हुआ छप्पर कभी नहीं चूता है ।"

उस व्योक्त ने मुस्कुराते हुए उसे यह उत्तर दिया था $\uparrow \Phi$ वह यह सारी जानकारी अपनी पत्नी को दे देगा, उसके बाद उसने बडे ही मोहक अंदाज में कहा कि उसे आशा है कि मिलने पर वह उसकी पत्नी को जरूर पसंद करेगी । उसकी पत्नी बहुत ही मिलनसार थी, और सब उसे पसंद करते थे ।

दिवेलेदी बहुत ही प्रफुल्ल हृदय के साथ अपने अहाते में वापस आयी । उससे १मलने-जुलने वाले बह्ठुत ही कम लोग थे । उसके रिपतेदार उसे इस लिए नहीं ब्बुलाते थे क्यों१क उसके पतित ने उसे छोड़ दिया था और उन्हें यह डर था वह उन पर बहुत सी चीज़ों के लिए आभ्रित हो जायेगी । जो भी उससे $ि म ल न े ~$ आते थे वे अपने काम से ही आते थे : कभी लोग उसके पास अपने बच्चों का कपड़ा सिलवाने आते थे या जाड़ों में स्वेटर बुनवाने आते थे और जब उसके पास ऐसा कोई भी आर्डर नहीं होता था तो वह टोकरी बनाकर बेपा करती थी । इस तरह वह अपना और अपने पीरवार का पालन-पोषण तो कर लेती थी परन्तु सच्चे 个मत्रों के अभाव में वह सचमुच अकेली थी ।

सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके पति ने बताया था - पाल थीबोलो की पत्नी सचमुच बहुत अच्छी थी । वह लम्बी, छरहरी और प्रसन्न ममजाज़ वाली 个जन्दाधदल औरत थी । और वह इस बात को १छपाने की कोशिशा भी नहीं करती थी $\uparrow$ क सामान्यत: और प्रत्येक १दन वह प्रसन्नीचत्त रहती थी । और $\uparrow$ दोलेदे ने जैसा कहा था वह भी सच निकला । छ: औरतों के मज़दूर-दल

ने १मलकर एक सप्ताह के अंदर ओोपड़ी की भिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, और दो सप्ताह बाद छप्पर भी पूरा हो गया। धीबोलो परिरार अपने नये घर में आ गया और १दकेलेदी मोकोपी की १ज़ंदगी भी खूब सुखमय हो गई और फलने-फूलने लगी थी। थीबोलो परिवार के साध उसका रिशता सामान्य मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान से कुछ ज्यादा ही गहरा था । यह रिपता बहुत ही मूल्यवान और रचनात्मक था ।

जल्दी ही दोनों औरतों के बीच की दोस्ती बहुत गहरी और स्नेहमय हो गयी, वे अपने सारे सुख-दु: उ भपस में बाँटा करती थीं, जो सिर्फ औरतें ही करना जानती हैं । ऐस लगता था जैसे केनालेपे अपने भरर अपनी तीनों बेटियों के लिए अनीगनत कपड़े बनवाना चाहती थी । चूँिक १िदेलेदी अपने इस काम के १लए पैसT नहीं लेती थी - और अपने इतने अच्छे पड़ोसी से इतना लाभ लेने में प्रतितवाद भी करती थी - पाल थीबोलो ने यह प्रबन्ध कर 个दया था कि उसके इन सारे कामों के बदले उसे गृहस्थी की ज़र्रत का सामान दिया ही जाये, जिससे कि कुछ सालो तक ददोलेदी की गृहस्थी की मुख्य ज़रूरतें पूरी होती रही - जंसे एक बेग भरकर अनाण़, चीनी, चाय, दूध का पाउडर और खाना पकाने वाला तेल इत्या़ि । केनालेपे भी ऐसी औरत थी जो पूरी दुीनया को अपने आगे-पीछे ध़माती थी, उसके आकर्ष्क व्याक्तत्व से प्रभावित होकर बहुत सारी औरतें उसके अहाते में आती थी और इससे उसकी सहेली †दकेलेदी को भी टेर सारी कपड़ा सिलंवाने वाली ग्राहक रमल जाती थी, Tजससे धीरे-धीरे १दकेलेदी के पास काम की भरमार हो गई और वह एक नयी सिलाई-मभीन लेने और मदद करने के लिए एक आदमी रखने को बाध्य हो गयी थी । दोनों औरतें हमेपा सबकुछ एक साथ किया करती थीं - वे गाँव में हर जगह पाादी, दाह-संस्कार या पार्टियों मे साथ ही जाया करती थीं। अपने पुर्सत के क्ष्णों में वे एक दूसरे से डुलकर अपने आत्मीय मामलों पर विचार-

१िमर्श करती थी, जिससे १क दोनो सहेलयों को एक दूसरे की जिंदर्गी की पूरी बातों का पता रहता था ।
"तुम तो सचमुच भाग्यशाली हो", १दकेलेदी ने एक दिन उत्वंठित होकर कहा ।"सबकी किस्मत में पॉल जैसT परित नहीं होता है ।"
"हाँ, सच मे", केनालेपे ने प्रसन्न होकर कहा ।"वे सचमुप बहुत अच्छे है ।" उसे 个दोलेदी के दु:खों के बारे में थोड़ा बहुत पता था इसीलए उसने अपनी सहेली से पूछा : लेकिन तुमने गेरेसेगो जसे व्यक्त से विवाह किया ही क्यों 2 उस दिन जब तुमने मुछ़े उसे १िखलाया था तो मेंने उसे बड़े ध्यान से देखा धा और मैने एक नज़र में ही ताइ़ तिलया था कि वह बड़ा मनचला व्याक्त है ।"
"मुझे लगता है में †क्सी तरह अपने चाथा के अहाते से बाहर निक्लना चाहती थी", दिकेलेदी ने उत्तर दिया । मैंने अपने चाथा को कभी पसंद नही किया $\mid$ वे धनी तो थे ही परन्तु साथ ही बहुत निष्ठुर और स्वार्थी व्यक्त थे । में वहाँ पर सिर्फ़ एक नौकरानी की तरह थी औरैर लोग मुझे इधर-उधर् दौछाते रहते थे । मैं वहाँ छ: साल की उम्र में गयी थी जब मेरी माँ की मृत्यु हो गयी थी, और वहा मेरी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं थी । मेरे चाचा के सारे बच्च मुझे चिदाते थे क्योंकि मे उनकी नौकरानी थी । चाचा ने छ: वर्ष तक तो मेरी पढाई पर खर्व किया लेकिन उसके बाद उन्हौने मुझे स्कूल छोड देने को कहा । में और पढ़ना चाहती थी क्योंक जैसा तुम्हें पता ही है कि भिक्षा से किसी व्यीक्त को कितना फायदा होता है । गेरेसेगो मेरे चाथा का दोस्त था, और वही एक से वर्यक्त था 个जसने मुझसे विवाह करने की ईच्छा जारहर की थी । उन्होने आपस में विवार-१वमर्श कर १लया फिर मेरे चाचा ने मुझसे कहा : "अच्छा होगा १क तुम गेरेसेगो से १ववाह कर लो क्योंक तुम यहाँ

पर किसी फंदे की तरह मेरे गले में लटकी हुई हो $1 "$ मे बस उस भयंकर व्योक्त से दूर होने के लिए राजी हो गई थी । गेरेसेगो ने उस वक्त यही कहा था 个क वह पढ़ी-१लषी औरतों से ज्यादा मुझ्ञ जसी औरत से विवाह करना पसंद करेगा क्योंक पढ़ी-लिखी औरतें बह्हुत ढीठ होती थीं और वे मदों पर तरहतरह के कानून लागू करना चाहती है । और सचमुच जब वह इधर-उधर दूसरी औरतों के पास जाने लगा था तो मेंने कभी उसका विरोध नहीं शिया । तुम्हे पता है दूसरी औरतें क्या करती है । वे एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी अपने परित का पीछा करती रहती है और उनकी रखैल को पीटती हैं । और मर्द फफर १कसी दूसरी झोपड़ी में दोइ जात़ है, बस यही होता रहता है । और इससे औरतों को कोई फायदा नहीं होता है । मैं यह सब कुछ करने वाली नहीं थी 1 मै सन्तुष्ट हूं कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं । वे मेरे किए किसी वरदान की तरह हैं।"
"ओह, परन्तु ज़िंदगी में इतना ही काफी नहीं है", उसकी सहेली ने गहरी सहानुभूतित से अपना सिर शहलाते हुए कहा । मुझे यह देखकर आशर्चर्य होता है कि १ज़ंदगी अपने उपहार लोगों में कैसे बांटती है । कुछ को बहुत ज़्यादा १मलता है । और कुछ को कुछ भी नहीं । में अपनी गज़ंदगी में हमेशा भाग्यशाली रही हूँ। एक बार मेरे माता-个पता यहाँ आथेगे - वे दीक्षण में रहते है - फफर तुम देखना १क वे मेरा कित्तना अधिक ख्याल रखते है । पॉल भी १बल्कुल क्सा ही है । वह भी मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है जिससे कि मुझे एक भी १दन परेशानी नहीं हुई ... ।"
"पुरूष का दिमाग व्यापक रूप से निर्भक्ता से चतता है" केनालेपे टिप्पणी करती । "जिस तरह ये खुले-आTम नयी सरकार की बुराई करते है, मैं काँप उठती हूं। तुमने सुना पेटरॉस ने गत रात क्या कहा ? उसने कहा कि वह

उन सारे बदमाशों को जानता है और वृ सिर्द ध्रूत्त लोगों का एक गुट था जो गन्दे दाँव－पेंच चलाते रहेगे ।

पॉल भी अपनी पर्नी की ही तरह बहुत सारे पुरुष－सित्रों को आकीर्षत करता था । उनके यहां हर भाम मेहमान होते थे，अनपद़ व्यक्त जो उनसे टैक्स के फार्म भरवाना चाहते थे या पन्न लिखवाना चाहते थे，या रिफर उनके अपने सहकर्मी जो राजनीतिक माम्लों पर बहस करना चाहते थे－देश की भाजादी के बाद से हर रिदन कुछ न कुछ नया घटता रहत़ था । दोनों औरतें एक कोने में बेठकर मंच习习ग्ध इन बहसों को सूनती परन्तु इन बहस में हिस्ता कभी नहीं लेती थीं। अगले ९दन ये दोनों औरते समझदारी और गम्भीर भाव से इन बहसों पर मनन करती थीं ।
＂पुरूष का १दमाग व्यापक्ष स्प से और निडरता से चतता हे＂केनालेपे रिट्पणी करती ।＂जिस तरह से ये लोग खुले आम नयी सरकार की बुराई करते है，में तो कौप उठती हूँ। तुमने सुना था पेटराँस ने गर रात क्या कहा है ？ उसने कहा है कि वह उन सारे हरामजादों को जानता है और वे सिर्फ धूर्त लोगों का एक क़ुंड था जो सिर्फ़ा गन्दे दाँव－पेँच चलता रहता था। ओह प्रपय सबी। उसने जब यह कहा तो डर के मारे में कौप उठी । जिस तरह वे सरकार के बारे में बातें करते है कि तुम्दारी हइडी तक यह सोच कर सिहर जाये १क रहने के लिए यह दुनिया अब्वेती सुरीक्षत नहीं रही जैसी ९क पुराने今िनों में हुुआा करती धी，जब हमारे यहा कोई सरकार नहीं थी। और जैसा लेनतस्वे ने कहा है कि इंग्गैण्ड की द्स प्रतिभात आबादी ही देश़ की सारी धन－दौलत पर १नयंभंग करती है，बाकी की सारी आबादी भुषमरी की सिस्थीत में रहती है । और उसका कहना है $\uparrow$ क साम्यवाद से यह सारी $\uparrow$ स्थीत ठीक हो जायेगी । जिस तरह वे इस मामले पर बहस कर रहे थे इससे मेंने यही

निष्कर्ष निकाला $\uparrow क$ हमारी यह सरकार साम्यवाद के १िलाफ है । जब यह बात मुद्ये समझ आई तो में बहुत घबरायी … ।" वह थोड़ी देर के Tलए सकी फफर गर्व के साध हैसी । मैने पाल को यह बहुत बार कहते सुना है : "ओग्रेजों ने हम पर सिर्फ़ अस्सी ताल तक ही प्रासन किया ।" मुझे समझ में नहीं आता है, कि पॉल इस बात को इतनी बार क्यों दुहराता है ?"

इस तरह †दोलेदी की तो द्वनिया ही बदल गयी थी । यह जिंदगी इतनी सम्पूर्ण और खुग थी कि वह इसमें बूब गहरी तरह से डूब गयी और अपनी जिंदगी के सूनेपन को पूरी तरह से अनदेखा कर 9 दया । परन्तु उसकी सहेली केनालेपे के १दमाग में यह ब Tत किसी पूल की तरह चुभ रही थी ।
"तूम्हें एक दूसरा मर्द ढूंढना ही चाहिए", एक दिन अपने आत्मीय १िवार-१वमर्ग के दौरान उसने जोर देते हुए कहा । "किसी औरत के लिए अकेली रहना अच्छा नहीं है ।"
"और वह मर्द कौन होगा ?" १दोलेली ने सच्चाई से अवगत कराते हुए कहा । अब जबीक सबकुछ व्यर्वास्थत हो चुका है मैं यह सब करके सिर्फ़ परेशानी ही मोलत लूँगी। मेरा सबसे बड़ बेटा स्कूल जाता है और में उसकी स्कूल-फीस दे पाती हूँ, बस मुझे अब इसी सब की चिन्ता है ।"
"मेरे कहने का अर्थ है" केनालेपे ने कहT, "हम यहाँ प्यार करने और उसका भानन्द उठाने के Pलए भी तो है ।"
"ओह, मेने सच्चसुप की इसकी परवाह नहीं की", उसने उत्तर १दया । जब तुम्हे इन सब चीज़ों का कड़वा अनुभव होता है, तो वह तुम्हें इन सब चीज़ों के प्रति पूरी तरह से उदासीन कर देता है ।"
"इससे तुम्हारा क्या मतलब है ?" केनालेपे ने आपचर्य से अपनी आँखे फाडते हुए पूछा ।
"मेरे कहने का मतलब है मेरे लिए वह सिर्फ उछल-कूद की तरह था, और में यही सोचा करती थी कि यह सब क्या है । फिर मुझे उससे नफरत हो गयी ।"
"तुम्हारे कहने का अर्थ है, गेरेसेगो ऐसT था l" केनालेपे ने हक्काबक्कT होते हुए पूछा । "क्यों, वह तो किसी मुर्गे की तरह एक मुर्णी से दूसरी मुर्णी के पास दौड़ता रहता है । मुद्रे तो समझ में नहीं अT रहT है १क वह उन औरतों के साथ क्या करता होगा । मुझे पक्का यकीन है $\uparrow$ क वे अरतें सिर्फ़ उसके पैसे के पीछे हैं इसीलए वे उसकी चापलूसी करती रहती है … ।" वह थोड़ी देर के १लए रूकी फफर बडी ही गम्नीरतापूर्वक बोली : "तब तो तुम्टे जर्र दूसरा मर्द ढूंढना चाीहए। ओह, काश, तुम्हे पता होता कि यह क्या चीज़ है तो में तुम्हें पर्ता के साथ कह सकती हूँ कि तुम उसके लिए लालायित रहती। कभी-कभी मै सोचती हूँ कि में रिंदगी के उस पक्ष का खूब मज़ा लूटती हू । पाॅल को इन सब चीज़ों की गहरी जानकारी है । और उसके पास मुन्े चरिकत करने के 个िए हमेशा कोई न कोई नया तरीका होता है । जब भी वह कुछ नया करने की सोचता है तो वह एक खास तरीके से सुस्कुराता है १जसे देखकर मैं थोड़ा सिहर उठती हूँ और मन ही मन कहती हू - "हाय, आज रात पॉल क्या करने वाला है ।"

केनालेपे एक क्षण के लिए र्की और अपनी सहेली की अर रहस्यमय रूप से सुस्क्रायी।
"तूम अगर वाहो तो में तुम्हे पॉल उधार दे सकती हूँ", यह कहकर उसने अपनी सहेली के चेहरे पर उभर आये १वरोध के भाव को रोकने के लिए अपना एक हाध ऊपर की ओर उठा लिया था । "में यह इसीलए करूँीी क्योंक इसके पहले मेरी ीज़ंदगी में तुम्हारी जैसी कोई भी सहेली नहीं आाई, जिसपर

मूझे इतना ओधा भरोसा हो । तृम्हे पता है मुझसे भादी करने के पहले, पाल के पास दूसरी लड़क्याँ भी थीं, इसलिए उसके १लए यह कोई नयी बात नहीं होगी । इसके अलावт भादी से पहले भी हम दोनों के यौन-संबंध थे परन्तु में कभी गर्भवती नहीं हुई । वह इन ब्वतों का भी पूरा ख्याल रखता है । उसे उधार देने में मु़े़ १बल्फुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकक में 个फर से गर्भवती हूँ, और आजकल मेरी तोबयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है …।"

१दोलेदी थोड़ी देर तक तो ज़मीन को घूरती रही, लेकिन १फर आँसू भरी अँबों से अपनी सहेली की तरफ देखा ।
"में तुमसे सेसी भैट स्वीकार नहीं कर सकती हू", उसने कातर होते दुए कहा । "परन्तु अगर तुम बीमार हो तो में तुम्हारे लिए कपड़े धो दुँगी और बाना पका दूँगी ।"

अपने इस उदार प्रस्ताव के अपनी सहेती द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी केनालेपे १नराश़ नहीं हुई, भौर उसी रात उसने अपने पतित को अपने अर अपनी सहेती के बीच की बातचीत बताई 1 इस अप्रत्याश्शत विषय को सुनकर वह एकदम हबका-बन्का हो गया, पहले तो वह थोड़ी देर तक आशचर्थच्चांकत देखता रहा, १िफर वह ज़ोरदार ठहाके में इतनी देर तक १बलीख़ा कर हैसता रहा मानो वह अपने इस ठहाके को रोकने में अस्मर्थ था ।
"तुम इस तरह क्यां हैस रहे हो ?" केनालेपे ने आभचर्यपीक्त होते हुए पूषा ।

वह थोड़ा और हैंा, और १फल अचानक बहुत ही गम्भीर अर १ववारमग्न हो गथा और थोड़ी देर तक अपने ही ीववारों में खो या रहा । जब उसने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है तो उसने दूँ ही जवाइ दिया :
"में तुम्हें सबक़ฐ नहीं बताना चाहता हूँ । में अपनी कूष गुप्त बातें अपने तक ही सीभमत रखना चाहता हूँ ।"

दूसरे १दन केनालेपे ने यह बात अपनी सहेली को बतायी । अब इसते उसका क्या मतलब हो सकता है? में अपनी कुछ गुप्त बातें अपने तक ही सीलित रखना चाहता हूँ।"
"में सोचती द्दू", १दोलेदी ने सूस्क्रूराते हुए कहा । मुझ़े लगता है उसे अपने अच्छे आदमी होने का अहंकार है । और यह भी कि जब कोई व्याक्त किसी को बहुत अधिक प्यार करता है, तो उते यह बात कहने में बहुत चोट पहुँचती है । कुछ कहने के बजाय वहचूप रह जातT है ।

इसके कुछ †दनों बाद ही केनालेपे को गर्भ्श़्राव हो गया और उसे एक छोटे से आपपरेश्यन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा । दिकेलेदी ने अपनी सहेली के लिए कपडे़े धोने और उाना पकाने का वादा पूरा किया । वह अपना और अपनी सहेली दोनों का घर चलाती थी, बच्चों को पिडलाती थी और संबकुछ एकदम व्यवास्थत रखती थी । लोग अस्पताल़ के घटटया खाने की श्ञाकायत करते eे इसालए वह प्रत्रेक दिन गाँव में अडे और सुर्गर्गों के लिए चन्कर लगाती, उन्हे पकाती, ओरेर हर १दन दोपहर के भोजन के समय उसे केनालेपे के १लए ले जाती थी ।

एक श़ाम दिकेलेदी की रोज की दिनचर्या में बाधा पड़ गई । उसने अभी थी बोलो के बच्चों के लिए राशित्र का भोजन परोसा ही था कि एक ग्राहक १िववाह के एक जोडेे को ठीक कराने के लिए बहुत अनुरोध करने लगा । यद बहुत जर्री इसीलए भी था क्योंक शादी दूसरे ही दिन थी। इसीलए वह बच्चों को आग के पास खाना बाते हुए छोड़कर, अपने घर आ गई । एक पटटे के बाद, जब उसके अपने बच्चे बा-पीकर तो गये तो उतने सोचा कि वह एक

बार थीबोलो के अहाते देख आतये कि वहाँ सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं । वह बच्चों की झोपड़ी के अंदर घु़सी तो देखा एक सब अपने-अपने बबस्तर पर गहरी नींद सोेे पड़े थे । और उनकी जूठी प्लेटें आग के चारों ओर 个बउरी पड़ी थीं । १जस झोपड़ी में पॉल थीबोलो और Фेनालेपे रहते थे वहाँ औधेरा था । जिसका अर्थ था पॉल अभी तक अपनी पत्नी के पास से लौटा नहीं था, जहाँ वह हर पारम जाया करता था । ददेलेदे ने सारे जूठे बर्तन समेटे और उन्हें धो डाला फफर बाहर अभी तक जल रहे अंगारों को बूझा़ने के १िए उन पर बर्तनों वाला गंदा पानी डाल दिया । उसने सारी प्लेटों को एक के ऊपर एक करोे जमT किया और उस तीसरी ङ्ोोपड़ी में ले गई फिसे वे रसोईघर की तरह इस्तेमाल करते थे । उसी वक्त पॉल थीबोलो अहाते में घुसा।उसने रसोईघर वाली ड़ोपड़ी में लैम्प जलते और क़ुछ हलचल होते हुए देवी तो सीधे उधर बद गया । और खुले हूए दरवाजे के पास जाकर रक्व गया ।
"तुम इस वक्त क्या कर रही हो ममा-बानाबोधे ?" उसने उसे १रवाज के अनुसार बड़े ही स्नेहपूर्वक प्ञब्दों में उसके बड़े बेटे, बानाबोथे के नाम से सम्बोधित १का ।
"मुझे अच्छी तरह पता है $\uparrow$ क मैं क्या कर रही हूँ", $\uparrow$ दकेलेदी ने
प्रसन्न भाव से उत्तर 个दया । वह यह कहने को सुड़ी ही थी $1 क$ रात भर जूठी पेलेटे पड़ी रहे यह अचछी बात नहीं थी, ले $क$ न उसका पुँह यह देखकर आशचर्य से ख़्नल रह गया । पाल की आँखों में स्थिर स्वच्छ प्रकापा के दो कोमल तालाब थे और उन दोनों के ब्बीच क़ु अत्यन्त ही मधुर सT गुजर गया था, जो प्रेम की परिभाषा सो भी परे था ।
"तुम बहुत अच्छी औरत हो, ममT-बानाबोथे", उसने बहुत धीरे से कहा था ।

यह वास्त्तावक्ता थी, और यह उपहार उसे रोोने के १पण्ड
की तरह १दया गया था 1 सिर्फ पॉल धीबोलो जसा व्यक्त ही १क्सी को ऐसा उपहार दे सकता था। उसने उसे ते १लिया था और अपने हृदय में एक दूरारा खजाना जमा कर लिया था । १फर उसने प्रथागत शिषष्टता से अपने घुटने टेके और चुपचाप अपने घर वापस चली आयी।

कामों की लय और थीबोलो परिवार से $ि म त ् र त ा ~ म े ं ~ १ द ो ल े द ी ~ क े ~ आ ठ ~$ साल यूँ ही आांतित से गुज़र गये । समस्या दिकेलेदी के बडे बेटे बानाबोथे के साथ उठ खड़ी हुई थी । इस साल के अंत में उसे प्राइमरी स्कूल समापन की परीका लेनी थी। इस महत्वपूर्ण घटना की वज़ह से बानाबोथे बहुत हद तक शान्त हो गया था क्योंकि और लड़को की तरह वह भी खेलने का बहुत शाौंकीन था। वह अपनी सारी 个कताब-कापी घर ले आया और अपनी माँ से बोला कि वह अब शाम को भी पढ़ा करेगा । और वह उसे खुशा करने के १लए "ए ग्रेड" से पास करना चाहता है । गर्व से लाल चेहरा जिए $\uparrow$ देलेदे ने यह बात अपनी सहेती केनालेपे को बतायी ।
"बानाबोधे आजकल हर रात पढ़तT है", उसने कहा । "इसके पहले वह पढाई की तरफ कभी ध्यान नहीं देता था । में यह देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि मैने उसे एक अलग लेम्प खरीद दिया और बच्चों की झोपड़ी से हटाकर अपनी ड़ोपड़ी मे ले आयी जहाँ उसे पढाई के लिए भांत वातावरण मिलेगा । हम दोनों

देर रात तक जगते हे, मे बटन टॉकती हूँ और कपड़ों में गोटा, मगजी लगाती हूँ और वह अपनी पढाई करता है ... ।"

उसने डककधर में एक बचत-बाता भी むोल लिलया १िससे की बानाबोथे के सेकेण्डरी स्कूल की फीस जमा करने के १लिए वक्त पर उसके पास पैसा रहे । फीस बहुत अधिक थी - 85.00 रैन्ड । परन्तु अपने सारे एक आने, दो आने जोड़ने के बाद भी ताल के अंत में फीत जमा करने में 20 रैन्ड कम पड़ रहे थे । स्कूल की क्रिसम की छुट्टिटयों के बीच में ही परीक्षा-फल घोषषत कर दिया गया, बानाबोथे ने "ए ग्रेइ" की श्रेणी से परीक्षा पास की थी । उसकी माँ उसकी इस सफलता पर खुभी से पागल हो उठी। परन्तु वह अब क्या करे ? दोनो छोटे बेटॉं ने भी प्राइमरी स्कृत जाना प्रुर कर दिदया था, और वह अपने अकेलीके साधन से तीनों की फीस विस्सी भी हालत में अदा नहीं कर सकती थी । उसने यह निश्चय किया $\uparrow$ क वह गेरेसेगो मकोपी को यह याद दिलायेगी $\uparrow$ क वह उसके बच्चों का पिता हे । वह उसते पिपछते आठ साल से नहीं १मली थी, रिस़र्फ कभी-कभार गाँव से उसे गुज़रते हुए देखा था। कभी-कभी वह हाध १हला देता था, परन्तु उतने कभी उससे बात नहीं की थी और ना ही कभी उसकी १ज़ंदगी या उसके बच्चों के बारे में पूछा था। इससे उसे कोई पर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह नीचे दर्दो की मानव थी । १िर एक १दन जब वह दोपहर के भोजन के लिए आपफ्स से $\uparrow$ नकतने ही वाला था $\uparrow$ का यह अप्रय जीव उसके आभिप्त पहुँची । उसने गाँव में ही गपभाप के दौरान यह उबर सूनी थी १क वह अन्तत: एक भादी-धुदा अरैरत के साथ बस गया था, जिसके बुद के पहले से ही देर सारे बच्चे थे । उसने गाँव के ठेठ सनसनीबेज तरीके से ड्ञगड़ा, हंगामा, कोसना और गाली-गलौज करोे उसके पीत को भगा दिया था । शायदद उस औरत के पीत ने भी इतीलए ज्यादा परवाह नहीं की थी क्योगक जब तक् वह मर्द की तरह दिघता था तब तक उसके १लिए औरतों का दरवाजा हमेशा उुला रहेगा । जैसा १िक उस औरत

के पूर्व प्रेंमयों ने बताया था कि गेरेसेगो इस खास ओरत के प्रीत इसीलि आकीर्षत धा क्योंक वह प्रचण्ड तरीके से रीत-क्रिया करती थी जैसे काटना, नोचना इत्या़ि ।

गेरेसेगो मोकोपी अपने ऑरीप्स से बाहर निक्ला ओर झल्बाते हूए अपने अतीत की भूत,, अपनी पत्नी की तरफ देखा । यह तो स्पष्ट था कि वह उससे बात करना चाहती थी, वह बार-बार अपनी घड़ी देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा । हर नये "सफ्ल व्यक्त" की तरह उसकी तोंद निकल आयी थी, आँखे लाल थीं, चेहरा फूल गया था और उसके बदन से पिछली रात की बीयर और सैक्स की हल्की बदबु आ रही थी । उसने अपनी अँखों से ईपारा किया iक वे उस आपिप्स की १बॉल्डंग के पीछे चले ताीक अकेले में बात कर सकें ।
"तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो", उसने अधीरता से कहा । दोपहर के भोजन का समय बहुत कम १िलता है अरै मुझे दो बडे तक अभपष वापस भी पह्हुँचना है ।

उससे वह यह भी नहीं बोल पायी $\uparrow$ कि बानाबोथे की सफ्लता पर उसे कितना गर्व महसूस हो रहा था, इसीलए उसने चुपचाप साधारण ढंग से सीधे यही कहा : "गेरेसेगो में तुम्टें हाथ जोइती हूँ बानाबोधे की सेकेण्डरी स्कूल की फीस जमा करने में मेरीं मदद करो। उसने "ए ग्रेड" में पास किया है, और जसा कि तुम जानते ही हो स्कूल फीस पहले ही दिन जमा करनी होती है नहीं तो स्कूल से निकाल १दया जाता है । मेंने पूरे साल मेहनत करके थोइा बहुत पैसT जमT किया था लेकिन अभी भी उसमे बीस रैन्ड कम पड रहे है ।"

उसने उसे अपना डाकघर बपत बता भी १दउलाया, जिसे लेकर उसने उस पर एक नज़र डाली १फर उसे वापस दे १द्या 1 फफंर वह मूस्क़राया, एक भद्दी - सबक़छ जानने वाली मुस्कुराहट, ओर वह सोच रही थी $\uparrow क$ वह उसके

चेहरे पर षूँचें से प्रहार कर रहा था ।
"तुम पॉल थीबोलो से पैसे क्यो नहीं माँगती हो ?" उसने कहा । "सबको पता है १क वह आजकल दो घर चला रहा है अरैर तुम उसकी ही दया पर रहती हो । सबको उस अनाज़ से भरे बोरे के बारे में पता है जो वह तुम्हे हर छ: महीने पर पहुँचाता है, तो वह बोनाबोथे की स्कूल फीस भी क्यों नहीं दे सकता है ?"

उसने ना तो इस बात से इन्कार $\uparrow$ क्या और ना ही हामी भरी । प्रहार उसके चेहरे पर से फिस्सल गया, उसने अपने चेहरे को गर्व से थोडा सT अपर उठाया अर चूपचाप चली आई ।

रोज की तरह उस दिन दोपहर भी दोनों औरते इक्ट्टे बैठीं और个दकेलेदी ने अपने और अपने पीत के बीच की बातथीत केनालेपे को बतायी, केनालेपे गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए आग-बबूला होकर बोली : "वह गन्दा सूभर। वह क्या सोचता है $९$ क सब मर्द्द उसकी तरह है, क्या वह ऐसा सोचता है ? में यह बात पॉल को बताती हूँ, १फर वह मज़ा चटेगा ।"

और सवमुच गेरेसेगो ने मढ़ा चबा था और वह उसकी गली में ही था । वह अंदर से किसी वेश्या की तरह था, उसे प्रचार और सनसनी पसंद थी इससे उसकी करतूतों को बल मिलता था । जब पाल थींबोलो खूब क्रोधित होते हुए उसके घर के दरवाजे पर आया जहाँ वह अपनी रौडल के साथ रहता था तो वह बड़ी प्रसन्नता और उन्मुक्तता से हैस रहा था। गेरेसेगो पपछले आठ सालॉं में सेसे बहुत से नाटकों से गुज़रा था अैैर उसे करीब-करीब वे सारे डायलाग रटे हुए थे जो ऐसी घटनाओं पर आमतौर पर बोले जाते थे ।
"हरामज़ादे।" पाॅल थीबोलो ने थूकते हुए कहा - "तुम्हारी पत्नी मेरी रधल नहीं है, सुना तुमने ?"
"तब तुम उसे खाना क्यों देते हो ?" गेरेसेगो ने धीरे से कहा । "मर्द यह सिर्फे उसी अंरत के १लए करते है १जसके साथ उनका संबंध होता है । वे मुफ्त में कभी किसी के लिए कुज नहीं करते है ।"

परल थीबोलो ने अपने एक हाथ से दीवार का सहारा 个लया, गुस्से से थोड़ा चक्कर सT महसूस करते हुए उसने क्षुब्दाहोकार कहा : "तुम दूषिष जीव, गेरेसेगो मोकोपी । तुम्हारी दुनिया में दूषण के रिस्रा और कुछ भी नहीं है । ममा-बानाबोधे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए कपडे सिलती है और वह इसके बदले मुझसे पैसे कभी नहीं लेती है, तो बताओ कि में उसे उसकी कीमत कैसे अदा करँ ? "
"इससे तो यह कहानी दोनों तरफ से साबित होती है" उसने घटिया तरीके से उत्तर देते हुए कहा । "औरतें भी यह सब उसी मर्द के ीलए करती है जिसके सТथ वे सोती हैं ।

पॉल थीबोलो ने दूसरे हाथ से उसकी मुस्कुराती हुई आँखों पर एक जोरदार 茲T मारा और चला गया । ऐसी चोट से काली, सूजी हुई आँख को कौन छुपा सकता भा ? जो भी उससे र्चाकत होकर उसके बारे में पूछता वह घायल पाक्ल बना कर कहता :
"यह मेरी पत्नी के प्रेमी पॉल थीबोलो ने किया है ।"
इससे पूरे गाँव का ध्यान उस पर केन्द्रत हो गया, जो वह सचमुप चाहता था । इसी प्रकार के लोग सरकार के आधार की छड़ी थे । वे गुप्त रूप से राष्ट्रपीत बनने के लिए लालायित रहते थे, इसलिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकीर्षत करना चाहते थे । उसने इस सनसनी को थोछा और लम्बा किया । उसने यह घोषणा कर दी १क वह अपनी रखैल के बच्चों की स्कूल फीस तो देगा, वह भी सेकेण्डरी स्कूल जाने वाला था, लेकिन अपने बेटे बानाबोधे की स्कूल

फीस नहीं देगा । लोगों ने पॉल थीबोलो पर उखार्ला गई इस कीचइ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह बहुत ही नेक व्योक्त था। लेकिन लोगों को उसे भी गाँव की गन्दगी में घ्सीट कर उसे उसका रिस्सा बनाने में मज़ा आT रहा था, इसलिए उन्होने गेरेसेगो की ओरेर मूबातिब होकर उसे डाँट लगायी : "हो सकता है तुम्टारी पत्नी पाल धीबोलो से कुछ चीरें लेती हो, परन्तु यह किसरी भी व्यक्ति की आकात से बाहर की बात है कि वह अपने बच्चों की फीस देने के अलावा दूसरों के बच्च्चों की फीस भी अदा करे । बानाबोथे इस दुनिया में आता ही नहीं अगर तुमने उसे पेदा नहीं किया होता, इसीतए गेरेसेगो यद तुम्हारा कर्तव्य है १क तुम उसका ख्याल रखो । इसके अलावा यह तुम्हारी गलती है अगर तुम्हारी पत्नी दूतरे मर्द के पास जाती है । तुमने उसे इतने सालों से अफेला छोड रखा है ।"

इस प्रकार यह कहानी दो सप्ताह तक गरम रही, यह ज्यादा प्रचीलत इसीलि भी रही क्योंक लोग यह बताना चाहते थे १िक पॉल धीबोलो भी उन्हीं की तरह की १िंदुदी का एक हिस्सा था, और उसका भी आचरण उन्हीं की तरह डॉँवाडोल था । परन्तु इस कहानी ने सेस नाटकीय मोड रिलया १क उसने सारे पुइषो को डर से १िलता कर रछ दिया । इस घटना के बाद कुष सप्ताह तक पुरुषों में हिम्मत ही नहीं होती थी शक वे दूसरी आँरतो के साध सहवास करे, वे कुछ और करना ज्यादा उचित समझते थे। गेरेसेगो की अश्तील १िवारधारा की प्रक्रिया ही उसके विनाश का कारण थी। उसका यह १वृ्ववास था $\uparrow$ क उसकी मुर्गी के बाड़े में दूसरे अभदमी की भी साशेदारी थी और यह सोचकर 个कसी सुर्ग की तरह उसके भी बाल बड़े' थे । उसने सोचा वह विसी भी दिन जाकर उसपर अपना दाषा ीफर से स्थापत कर लेगा इसीलिए दो सप्ताह बाद जैसे ही उसकी अँख की सूजन बत्म हुई उसने गाँव में बानाबोधे को देखा आंर उससे अपनी मा के पास एक पत्र ले जाने को कहा । उसने उस बध्चे

से इस पत्र का जवाब भी ताने को कहा । पत्र में लिखा था : "ग़्रय मदर, में एक बार $\uparrow$ फर धर आT रहा हूँ जिससे $\uparrow$ क हमारे आपस का मनमुटाव खत्म हो जाये । क्या तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखोगी आंर कुछ गर्म पानी भी जिससे की मैं स्नान कर सफ़ँ । ... गेरे ।"

दिकेलेदी ने पत्र लेकर पढ़ा और गुस्से से आग बबूला हो गई । इस पत्र का मतलब स्पष्ट था । वह घर सेक्स की खातितर आ रहा था । उनके बीच तो कोई मनमुटाव था ही नहीं। उन्होंने तो कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी ।
"बानाबोथे", उसने अपने बेटे से कहा । क्या तुम आस-पास ही खेलोगे ? मे थोड़ा सोचना चाहती हूँ, 个फर तुम्हें तुम्हारे १पता के पास उत्तर लेकर भेजूँगी।

उसके अपने विवचार अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाये थे । ऐसा कुछ धा १जसके बारे में वह तुरंत कुछ सोच नहीं पा रही थी । अपने और अपने बच्चों के लालन-पालन के संघर्ष के इन सालों के दौरान वह पीवत्र हो गई थी । उसने अपनी १ज़ंदगी को दया और प्रेम के खजाने से भर लिया था १जसे उसने दूसरों से लेकर जमा किया था, और वह अपने इसी खढ़ाने को उस दुष्ट व्यक्त द्वारा दूधषत होने से बचाना चाहती थी । पहले तो उसने डर कर यही सोचा कि वह अपने सारे बच्चो को इक्ट्ठा करके गाँव से भाग खडी होगी। परन्तु वह जाये कहाँ ? गेरेसेगो तलाक नहीं चाहता था, उसने यह मामला गेरेसेगो पर ही छोड़ दिया था, उसने दूसरा मर्द करने की बात भी कभी नहीं सोची थी । उसने इधर-उधर बहुत सोचा, परन्तु उसका सामना करने के अलावा उसे और कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था । अगर वह यह 个िखकर भेज देती है, १क तुम इस अहाते में पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करना, मै तुम्हे देखना नहीं चाहती

हूँ, तो वह उसे टाल जायेगा। काली औरतों में ऐेसी शुक्त नहीं थी। एक चििन्तत, १िवपरमग्न भाव उसके चेहरे पर उभर आया । अंत में अपने मानसिक् द्वन्द्ध को समाप्त कर वह अपनी द्योपड़ी के अंदर चली गई और उत्तर लिख १दया : "सर, जैसा आपपने कहा है, में सारा इन्तजाम करके रलूँगी, ... १दकेलेदी ।"

करीब दोपहर के समय बानाबोधे अपने १पता के पास जवाब लेकर भागा । सूर्यास्त के समय पीत के आगमन के १लए, तैयारी करने में १देकेलेदी पूरी दोपहर व्यस्त रही। एक बार केनालेपे जब अहाते के अंदर आयी तो उसने इतने जोर-भोर की तैयारी को बडे आश्चर्य से देवा, एक बड़े से लोहे के बर्तन में लबालब पानी भरा हुआ था और उसके नीचे आग जल रही थी, आग पर टेर सारा खाना पकाने का बर्तन रखा हुआ था । थोड़ी देर बाद ही केनालेपे ने उस चाकू के बारे में पूछा । परन्तु दिकेलेदी ने उसके बारे सेसT ही कुछ अस्पष्ट सT कहा था $\uparrow$ क वह एक बडा रसोईघर के काम का चाकू था $\uparrow ज स स े ~ म ा स ~ क ा ट ा ~ T$ जाता था, और $P$ फर दिकेलेद़ी पीसने वाली सिल पर ह्ञाक्कर धीरे-धीरे और क्रमबद्व तरीके से चाकू तेज करने लगी। उसकी सहेती के उलटे हुए चेहरे पर उस समय निर्णायक और दु: खपूर्ण भाव थे जिससे वह उलड़न में पड़ गयी और यह उनकी रोज की 个नस्संकोच और सहज औरतों के गप में बाधा बन गयी । जब १दकेलेदी ने यह बताया : "फि में गेरेसेगो के लिए यह सारी तैयारी कर रही हूं। वह आज रात घर पर आ रहT है ।" तो केनालेपे डर कर उल्टे पाँव अपने घर वापस चली गयी । पता था $\uparrow$ क इसमें वे भी फैस्सेगे क्योंकि जब उसने पॉल को यह बात बतायी तो वह भी बाकी पूरे १िन चिन्तत और बेचैन रहा था । वह $\exists_{ध र-उ ध र ~ क े ~ क ु छ ~ क ा म ~ क र त ा ~ र ह ा ~ । ~ क ि स ी ~ भ ी ~ स व ा ल ~ क ा ~ उ त ् त र ~ न ह ी ं ~ द े ~}^{\text {दे }}$ रहा था, भुलक्कइ की तरह सामने चाय पड़ी ठही हो गई, और हर थोड़ी देर के बाद वह खड़ा होकर अपने ही १वपारों में उोयां चहल कदमी करता रहा । भागम तक वे इतना अंधक १वर्णलित हो गये थे १क उन्होंने बात करने का ढोग

करना भी बंद कर दिया था । वे चुपचाप अपनी छ़ोपड़ी मे बेठे रहे । फिर करीब नो बजे रात में उन्होंने बहुत जोरदार दर्दभरी चीख सुनी । वे दोनों एक साध दिकेलेदी मकोपी के अहाते की तरफ भागे ।

वह करीब सूर्यास्त के समय घर आया और देखा 9 क सबकुछ उसकी फरमाइश के अनुसार तैयार था，और वह अपनी पुरूष की १जुंदगी का आनन्द लेने बैठ गया । वह अपने साथ बीयर की बोतल लेकर आया था और बाहर बँठकर धीरे－धीरे उसका मज़ा ले रहा था और हर थोड़ी देर के बाद उसकी आँखे थीबोलो के अहाते की तरफ घूम जाती थीं। थीबोलो नज़र नहीं आ रहा था । गेरेसेगो अपने आप में मुस्कुराया，वह इस बात से बहुत प्रसन्न था कि वह जितनी जोर से चाहे उतनी जोर से चिल्ला सकता था आज उसकी इस चिल्लाहट को कोई ललकारने वाला नहीं था ।

एक गर्म पानी भरा बर्तन उसके सामने हाध धोने के १लिए पेषा किया गया इसके बाद $\uparrow$ दोलेलेदी ने उसके सामने भोजन परोसT 1 थोडी दूरी पर उसने बच्चों को भी खाना परोस दिया，और उन्हें यह हिदायत दे दी कि इसके बाद वे हाथ－पुँह धोकर अपने सोने की तैयारी करें 1 个दकेलेदी ने गौर किया कि गेरेसेगो ने बच्चों में ज़रा भी १दलचस्पी नहीं १िखाई । वह पूरे समय अपने में ही मग्न था और वह सिर्फ अपने बारे में और अपने आराम के बारे में सोचता रहा था। अगर वह बच्चों से ज़रा सा भी प्यार जताता तो पायद उसका दिल पसीज उठता और अपने 个दमाग से वह काम करने क† बात 个नकाल देती

जिसके लिए आज पूरी दोपहर उसने इतनी सावधानीपूर्वक योजना बनायी थी । वह भी उसके सम्मान और ध्यान के योग्य नहीं धी क्योंक जब वह अपने भोजन की धाली लेकर आयी और उसके पास बेठी, उसने एक बार भी नज़र उठाकर उसके घेहरे की तरफ नहीं देखा । वह बीयर पीता रहा और हर थोड़ी देर के बाद थीबोलो के अहाते की तरफ देखता रहा । उस अहाते का मालिक अधेरा होने तक एक बार भी नज़र नहीं आया, उसके बाद तो अंधेरे में कुछ भी पहचानना मुंक्रकल था । यह देखकर वह पूरी तरह से सन्तुष्ट था । इस तरह तो वह अपने कारनामे रोज़ द्दुहरा सकता था जबतक कि उस दूसरे सुर्गे की टिम्मत न टूट जाये भरैर वह एक बार फिर गुस्से में गाली-गलौज करने को मजबूर न हो जाये । उसे इस तरह की बाते बहुत पसंद थी ।
"गेरेसेगो क्या तुम सोचते हो १क बानाबोथे की फीस देने में तुम मेरी मदद कर पाओगे ?" १दलकेदी ने कुछ देर बाद उससे पूछा ।
"ओह, में इसके बारे में सोचूँगा", उसने लापरवाही से उत्तर दिया । वह उठ खड़ी हुंई और फिर बाल्टी भर-भर कर पानी झोपड़ी में लेकर आयी और एक बड़े से १टन के बर्तन में ँँठेल १दया ता़िक वह स्नान कर सके, फफर जब तक वह स्थान करता रहा वह सब कुछ साफ्स्तुधरा करने औंर घर के और सारे कामों को खत्म करने में जुट गयी । इन सबको पूरा करने के बाद वह बच्चों की झेपड़ी में धुसी । वे दिन भर खूब खेले थे इसीलए थक कर तुरंत गहरी नींद से सो गये थे । वह उनकी चटाई के पास द्रुककर बहुत देर तक उनको ममता भरी नजरों से निहारती रही थी । १फर उसने फूककर लैम्प बुझाया और अपनी झोपड़ी में चली आई । गेरेसेगो अपने बबस्तर पर फैलकर इस तरीके से सोया था जिससे यह पता चलता था १क सिर्फ अपने बारे में सोचता था अर रिक्सी और के साथ बबस्तर पर सोने का उसका इरादा नहीं था । भोजन और पाराब से

तृप्त होकर，जैसे ही उसके सिर ने तीकाए को छुआ था वेसे ही वह गहरी नींद में सो गया था । इसमें कोई प्राक नहीं था कि उसकी रैबल ने उसे यह सिखाया था १क मर्द के 个बस्तर में सोने का सही तरीका，नंगे सोने का था । इसलिए वह पीठ के बल बेखबर，१नस्सहाय पूरे बबस्तर पर पसर कर सोया पड़ा था ।

जब १दकेलेदी नहाने का सामान झ्ऐोपड़ी से हटा रही तो बहुत जोर की उड़खडाहत，हो रही थी，लेकिन वह फिर भी अपनी दुनिया में खोया， सोया पड़ा रहा । वह फफर से झ़ोपड़ी के अंदर घुसी और दरवाजा बन्द कर दिया । फफर वह द्रुकी और १बस्तर के नीचे पड़े चाकू को निकाल लिया，जिसे उसने महज एक कपडे से खुपा रखा था । अपने कड़ी मेहनत वाले पुष्ट हाथ में दक्षता से उसने उसके १लंग को पकड लिया और एक झटके में उसको काट 个दया । ऐसा करने में उसने उसके उरुमूल के अंदर दौड़ने वाली मुख्य धमनी को ही चीर दिया था । खून का एक १विाल फुहारा १बस्तर पर पेल गया। गेरेतेगो चीय उठा । वह भयेकर दर्द से चीटु उठा था। फफर सबकुछ जाँत हो गया था। वह उड़ी होकर उसके मृत्यु की वेदना को एकाग़ीचत्त और १विारमग्न होकर देख रही थी，वह इस घटना का एक भी नण़ारा चूकने नहीं दे रही थी । दरवाजे पर उटबटाने की आवाज सूनकर वह अपने १दवास्वप्न से जाग उठी। यह उसका लड़का，बानाबोधे था । उसने दरवाजा खोला और १बना कुछ बोले उसकी तरफ घूरा । वह जोर－जोर से काँप रहा था ।
＂मा＂，उसने डर से पुसफ़्साते हुए कहा ।＂क्या मैने १पता को रोते हुए नहीं सुना है ？＂
＂मेंने उसे मार १दया＂，उसने इस भाव से हवा में अपना हाथ हिलाते हुए कहा १जसका अर्थ था－ठीक है，मार १दया तो मार दिया । १िर उसने कठोरता से कहा ：＂बानाबोथे，ज़ाओ पुतिस को बुला कर लाओ ।＂

वह मुड़ा और रात में दौड पड़ा । एक दूसरे जोडे पैरों के कदमों की धपथपाहट भी उसके पीछे तेज़ी से भागी। यह केनालेपे थी डर से बदहवास वापस अपने अहाते की तरफ दौड रही थी। पॉल थीबोलो भी ड़ोपड़ी की तरफ आया और अदर घुस गया । पहले उसने सारे १ववरण नोट किये १फर मुइकर ९दकेलेदी की तरफ इतनी यंत्रणा भरी नज़रों से देखा 个क थोड़ी देर के १िल उसके मुँह से कोई पाबद नहीं निकल पा रहे थे। अंत में उसने कहा : "ममा-बानाबोथे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी है । मैं उन्हे अपने बच्चों की तरह रत्यूँगा, और सबको सेकेण्डरी स्कूल तक की भिक्षा 个दलवा*ँगा ।

## १भाकार

फुलाई का महीनT 个भाकार का मरेसम होता है। इस मैसम कर लोग कई कारणों से पसंद करते हैं। जून की फ़्सल कट चुकी होती है，उस समय तक सबके पास अनाढ़ होता है और सब इस अनाज़ के साथ दुछ स्वा१दष्ट ची ज़ उाने को दूंद रहे होते है । और अक्सर ऐसे समय में，बास कर १जस सTल अच्छी बार रश हृई हो，सारे जानवर धुब मोटे हो जTते थे। जुलाई पूरे मीसम का सबसे ठड़ा मौसम होता था अरैर इससे फायदT यह था $\uparrow$ क जब लोग मॉस को सूखने के ीलिए टंगते थे，तब यह सड़ता या कीज़े तगकर छलनी नहीं होता था，जेसा १क्व अकसर ग९र्मयों में होता है। इसीलए जुलाई में अचननक अपने रोज़मर्रा के गुमीण－जीवन को छोड़े बहुत भारी तादाद में लोग १भाकार के $ी$ लि $\uparrow$ नकल पड़ते थे，कभी एक स七ताह के लिए तो कभी एक महीने के लिए 1 घनी झा个ड़यों में वे एक १वषषम शिंदुरी जीते थे। वहा वे मेसासTनT या झ्ञाTड़यों के उबड़－बाबड़ बर बनाते थे，डालिययाँ काटते थे，उसे 个तकरेने आकार में सजाते थे，घास से ढळते थे आरि रात को आगराम की बाशतर आरैर ठंड से बचने के लिए उसके अंदर रेग जाते थे । अगर वे प्रोर के इलाके में १भाकार कर रहे होते थे，तो वे श्रेर को अपने इस उबड़－ खाबड़ श्रावर से दूर रखने के लिए रात के वहा पर देर सारी आगण जल़ देते थे । उन सबके पास अपनी－अपनी राईप्त होती थी। वे स्प्पंगबोक अर हार्टबीस्ट जानवरों को मारकर अपने प१रवार को १खलाने के 个िए तीन से चार महीने तक के लिए पर्या्त्त मैसस घर लेकर आते थे । १िकाकर－

पार्टी अकसर चTरुपीच लोगो के छुइ की बनी होती थी। उनका कहना धा 个क वह अपने इस ब़ंड को इतनT छोटा इसीलस रखते थे क्योंक जानवरों दारा मनुष्यो की गंध पा लेना ठीक नही था क्योंक गध पाते ही वह भाग निकलते है ।

चार ट्यीकत रापुला, टेबोगो, लेसेदी अरे केलेबोन उत्रुकतापूर्वक थोलो के आहाते पर नज़र रखे हूए थे 1 थोलो उनके गाँच का अकेला ऐसT व्याकत धा १जसके पास ट्रूलर के साथ अपना हैर्वैटर था और यही वजिह थी कि हर व्याक्त थोलो के साथ ही शशकार के लिए जाना चTहता था 1 थोलो
 का केठट, फिर वे गीले माँस के साथ लौटते अरर आराम से उसे अपने अहातो में सुखाते थे । वे अपने भाकार का कुछ भी बेकार नहीं जाने देतो थे चुयेंक उनकी पतिनयाँ इसकी श्रुस्भात उन हीड्डयों को पकाने से शुएँ करती थीं जजनमे थोड़ा सT भी माँस १चपका रह जातT था ।

अंत में उन चTर मे से दो व्यकित, रापूला अरीर टबोगे, अपने उतावलेपन को और ज्यादT देर तक नहीं रोक सके। वे थोलो के आहाते के अंदर चले गये । वह अपने द्रेक्टर की सपाई ओर मरम्मत कर रहा था, जो अभी-अभी खेत पर से जून महीने के फ़सल के अनTज़ के सTथ आ Tया थT ।
"हम यही से ९कस समय रवाना हो रहे है, शोलों?" रापुला ने पूछा ।

थोलो ने अपना काम करते हुए धीरे से जपर देखा । उनकी आर देखकर मुस्क़राया, लेकन सिर्प आँऐो से ही।
"क्या तुमलोग इस.बार भी मे से सर्थ वल रहे हो ?" उसने लापर्वाह और दोस्ताना अंदTज़ में पूछा।
"हा", रापुला ने उत्तर $९$ दया 1 "आरैर लेसेदी और केलेबोन भी हमारे साथ चल रहे है ।"

थोलो ने सबकुछ समझते हूए पसर १िलाया 1 लोग पारी बाँध लेते

 व्योकत को हो सके ।
"चंलो हम सब कल तड़के सुबह उठकर, डाग़ियो के १लए रवाना होते है", धोलो ने कहा । १पर वह अपने काम की आर मुड़ गया । यही उसका अपना तरीका था - कोई गण्प या पालतू बTतचीत नहीं।

दोनों व्यकिकत जाने को मुड़े । पब वे धोलो के सुनाई पड़ने की दुसी से कापी आगे बढ़ गये तब रापुलT, जो नाटT, मोटT और तगड़ा थT, मण़ाक करते हुए हैस पड़ा :
"में थोलो को समंझ नहीं पTतT हूँ", उसने कहा । "पता नहीं वह लड़की है या क्या है । तुमने कभी कहीं ऐसे पा ही तौर-तरीके दे E हैं?" किर उसने थोलो के अTईर्पर्य अौर दोस्तानT अंदTज़ के हाव-भाव की नकंत उतारते हए काहा : "क्या तुमलोग, इस बार भी मेरे साक चल रहे हो $\cdots$ ?" वह बिल्कुल काकसी चीफ़ की तरह है परन्तु यही वह आम लोगो की तरह रह रहT हैं।"
"केतेबोन ने थोलो जैसे व्योकत के बारे में सच ही कहा होगा", टेबोगो ने गस्भी रतापूर्वक कहा 1 "१पछते 个दनों वह कह रहा धा १क धोलो

जैसे व्यक्रत के अंदर ही क़ंदगे की असली ताकत होती है। हम भाक्यभाती है 1 क इतनT भलT आTदमी हमTरे सТथ रह रहा है ．．．．।＂

थोलो के बारे में हर व्यक्ति को यही पता था－Pक वह एक अच्छा इंसTन था । वह कभी भकसी की मदद करने से मना नहीं करता था और उसके पासं जो कुछ भी रहता था उसे वह दूसरों के साथ बड़ी उदारता से बाँटता था 1 परनतु उसके बाद，उसके अंदर का इंसान，个ज़ंदगी के बाकी सTईे उतार－चढ़ावों से भाग उड़T होता था 1 इंस़Tनी १ज़ंदगी में अपनT कोई कम या अच्छाई नहीं थी，परन्तु वह हर चीज़ कमानुसTर या ठीक होती थी १जस पर वह भनयंत्रण कर सकता था या 个जससे वह सम्पर्क स्थापीत कर सकता था । उसे अपनी पत्नी अर अपने काम से बहुत गहरा लगТव था।

उसने अपनी पत्नी धाटों का चुनाव बह्टत ही सावधानीपृर्वक $\uparrow$ क्या था । असर से तो वह साधारण，शांतु और तट्टस्थ १िदखती थी परनतु सारी अरैरो को पता था १क उदारता में पीत－पतनी दोनो एक समान है। मणँगने पर थाटो अपनी कोई भी चीज़ दे देती थी । जब थाटो ने उससे पुणय－ १नवेदन करनT शुरु किया था，तब उस्के．पास पहले से ही एक बच्चT था－एके लड़की，एक ऐसे व्यांकत से १जसने उसे धोंखा दे fिया था 1 बहुत सी आरततर्रे के C लए अТजकल यह आगम अनुभव हो गया था । ज्यादातर मर्द यही जोर देते थे १कं वे यौन सम्बन्ध के बाद ही विवाह करेंगे । मुफ्ल मे सेकस 个मलने का उनको यही एक तरीका समझ में आTता था । औरतो में उनकी कोई खास दिलवस्पी नहीं थी अरेर वह वास्तव में उनकी कदृ भी नहीं करते हे। वह उस नुकसान पर भी गैर नहीं करते थे जो वह औरैरतो को पहुँचा रहे थे－ भरतें बबना किसी नैंतक मूल्य या कोमलता या सम्मान के कठोर अर १िर्दयी बन गयी धी । अपने सम्बनध के प्रुस्भात में ही थाटो ने धोलो को अपने अनुभव

संभक्षप्त में सुनT 个दये थे । उसे बच्चे कT होनT बुरा नहीं लगT था－९क्ती को भी बचचा बुरा नहीं लगता था，परन्तु उसे मदर्रे के छल अर्धर बेवपाई पर बेहद गुस्सा था ।
＂अनपढ़ अौरते＂，उसने बिल्कुल इनही पबदो में संक्षेप में कहा था। ＂वह ससर्पु मदोर्वादरा दुर्व्यवहार करने के लिए है।＂सTरे मर्द पढ़ी－लिखी औरतों से भादी करना चाहते है，अर फफर भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते है । ये अंरतें उनके लिए काम करती हैं，उनको सहारT देती है अ पर个फर भी उन्हे १ववाह से कोई सुख नहीं मिलता है ．．．।＂

वह रुकी，फिर थोड़ा अझझकते हुए बोली ：＂में शादी के १लए बहुत个दन तक रूकी रही। १फर मैने बच्चा पैदा करने का फैस्सला कर ीिया，नही तो भायद में बचचT चैदा क्वये बिना ही बूढ़ी हो जाती ．．．：＂

उसी समय वह आग की तरफ़ हुकी और उसके ऊर पकते दीलये के बर्तन को ऐसे हTव－भाव से $९$ हलाया जैसे अपने $९$ दमाग से इन सारी बTतो को उड़T रही हो। वास्तव में，भ्षुस्भTत में अपने पेम－संबंध 市 साध की उसने कुछ ऐसT ही बतर्Tव करने की सोची थी－कुछ ऐसा 个जसे वह अपने दिमाग से बिल्कुल १नकाल देनT चTहती धी ।＂अरतत को किसी मर्द से पेम करना बहुत मेंहगT पड़ता है । थोलो भरेर वह पहली बTर तब कमले थे पब उसकी माँ ने धोलो को उसके ट्रैक्टर द्वारा अपनी ज़मीन की जुताई के काम पर लगापा था 1 यह पहला मौका था जब कोई ट्रूकटर उनकी चुमीन को जोनने आया थT । इसके पहले बहृत सालों तक उन्होने एक हाथ से जोतने वाले आदमी को अपनी जमीन जोतने के लिए रखा था १िजसके पास बेलों का जोड़ा आर एक ही नली खोदने वालT，हाथ से चलने वालT हल था । उनकT अहTतT सर्पु अंरतो का ही धा० थाटो के फपता की तब मृत्यु हो गयी थी जब वह बहुत छोटी थी अरर आTजकल वह अपनी माँ और दो छोटी बहनों के साय

रह रही थी । ह्रेकटर से ज़मीन जुतते हुए देउना बिल्कुत नया अभर रोमांचकारी अनुभव था 1 गीली धरती से उठती सुगंध तुरंत चारों अर पेत्त गयी थी और
 Фईष पदर्भान सक्त में १िसखाया गया था । देर दोपहर तक उसने उनकी पूरी जुमीन जोत डाली थी और १िर अपना ट्रेक्टर लेकर १कसी अंर काम पर चला
 हुण १ितरछा घूमT ह्ञा था क्योंीक वह बड़े ध्यान से पीछे अपनी बंनायी हुई
 रात-भर तंग किया था 1 वह अपने अप में ही रो पड़ी धी वयों个क यह व्यशक्त उसके अपने दीन-हीन जीवेन से बहुत अलग सा १दखता था। उसकी तरह ओरैर भी बहुत सारी औररतें थीं जो काम और जुताई दोनों कर सकती थी ले个कन $\uparrow$ पर भी १जिंदगी उन्हे कोई चमत्कारीरक उपहार नहीं देने जां रही थी ।

अभर जुताई के मौसम के बाद गाव के स्टोर में जब उनकी शफकर से मुलाकात हुई तो वे यह भी नहीं कह सकते थे १क वे अपरिरीचत है, पेम इतना पागल होता है। एक अ१रत भायद यह कह सकती है : "सब मर्द एक जेसे होते हैं। वे शसर्फ दो महीने के १लिए पास अयेंगे ओर †फर सदा के १लए पले जायेंगे । परनतु मैने उस मर्द की परवाह नहीं की अभर अब उसके पास एक दूसरी ओरेरत है। परन्तु इससे मुझे दु:उ नहीं होता है ... ।" इसीलिए वह थोलो से इसी अधारार पर, भीषष्य की क्तसी भी शिशंचतता को देले बिना, पेम सम्बनध के १बलए राज़ी हो गई। परन्तु दो महीने बाद बुछ गड़बड़ होने लगТ - धोलो एक ऐेसा व्योक्त था जो उसके १दल में प्यार नहीं बीलक्ष श्रद्वT जगाता था । उसपर एक गहरी उदासी छा गयी भौर एक पागम जब वह

उसके पास आया, तो वह इतनी १वरकत और उदास थी १क उसने उसका अभभवादन भी नहीं १क्रा ।
"क्या बात है ?" थोलो ने शांत भाव से पूछा ।
वह कुछ देर तक एकृक आग की अर घूरती रही 个णसके समीप वह
 को हमेशा के १लए खो देने का सवाल था, इस个लए उसने मन में सोचT : "ऑढ़,
 नफरत करती हूँ।" विदुोह अर गुस्से से भरकर उसने यह बTत कह डाली लेकन थोलो पिरर भी बिल्कुल शांत रहा । पषरर वह आपींकत होकर जलती हुई लकड़ी के एक ट्वृड़े से जमीन पर पैनी सीधी लकी रे खिंचने लगी थी। परन्तु जब वह बोला तो ऐसT पूतीत हुभT मानो उसके श्ञबद सीधे चलकर उसके दु: गी मन में पहुँच रे हों।
"हम भादी कर सकते है", उसने धीरे से कहT । "में सTरा इनतजाम कर सकता हूँ।"

थोलो के सТथ अपने सुंदर जीवन की कल्पना करते हुए उसने अपने १सर को हल्कT सT झटका १दया था । यह सब इतनी जल्दी घट ज़्येगT उसने कभी सोचT भी नहीं था । १फार वह हल्की सी मुकत, भांTत हैसी, हँसी धी । पुराने जमТने की तरह अТजकल आमतौैर पर भाTीदयों माता-१पताT द्वारT तय नहीं की जाती धीं । एक दूसरे को पात-पतनी के सूप में चुनने के १लए अТजकल मर्द-औरत दोनों बुद्र ही अपना इंतजाम करते थे ।
"मेरे पास तुमहे देने के १लए कुछ भी नहीं है थोलो", उसने विनमृतापूर्वक कहा । "जैसT तुम देख ही रहे हो, हम बहुत गरीब है । मैं १सर्प़ जुताई कर सकती हुँ ।"

वह मुड़कर आTक चर्यचiकत नज़रो से एकटक उसके चेहरे की तरप₹ देष रही धी 1 वह १सर्फ़ अपनी अTुों से मुस्तुएT रहT थT । उसे थोलो की इस मुर्कुराहट को समझने में थोड़ी देर लगेगी 1 इसका अर्थ यह था १क वह १ज़िंदगी में १कसी को भी कष्ट पह्हुँचTने में असमर्थ था, आगर वास्तव में वह हर एक चीज़ का ख्याल रखता था 1 बहुत १दनों बTद उन्हे अपनी रुणच के अनुसरर
 और लोग $\begin{gathered}\text { के बारे में । परन्तु उस भाTम थोलो को जो भी कहनT था उसे }\end{gathered}$ कहने में वह वहचीकचT रहा था। वे व्वतन्त्रता के साथ अTयी उस अभनीपचतता में जी रहे थे । सभी मदर्दे को इससे कुछ ऐस पारयदT हुभT थT जो 9 की कुछ सТल पहले तक उपलब्ध नहीं था । उसके जैसे ककसन अर मवेपीपालाक व्योक्त महत्वपूर्ण थे। उसने एक सरकारी कीष पृ़क्षष्ष योजनT में नौकरी करली थी, जहाँ उसके सTथ उसकी जमीन और मवेशी-स्थल पर साथ-साध काम करने के १िलए एक उास व्योंत उतप पदक की बहाली कर दी गयी थी। अगर कोई व्याकत अपने सामने प्रस्तुत सभी सुभवसर या नयी योजनाओं को पूरी तरह से समझ सकतT थT तो यह अकसर बहुत महत्व रखता था। थाटो ही एक ऐसी औरत थी जो उसके साथ इस तरह की 个ज़ंदगी जी सकती थी ।

जब उसने उसे अपने पीरवार वालने के समक्ष प्रत्तुत किया तो उन्होंने उसे उन्हीं कारणों से नTपसंद १क्या १जन गुणों के कारण वह उसे अपनी पर्नी बनानT चTहतT थT । उसकी चTची ने संक्षेप में इसे ऐसे कहT थT : यह एक ऐसी अंरत है जिसने जीवन के सारे उतTर-चढ़ाव देखे हैं आर यह उम में भी बहुत बड़ी है ... ।"
 इलक से यह पतT चलतT था $P$ क $a ह$ एक ऐसी अौरत थी जो खुदु अपने दिमाग

से सोच समझ सकती थी । ऊमरी तोर पर जब कोई मर्द पा़दी करता धा तो उसे एक खुभाभजजज़，चंचल，खाली १दमाग वाली खेलने की चीज़ से शादी करनी पड़ती थी，जो उम में उससे दस साल छोटी होती थी 1 फफर वे उन सTरे व्यर्थ 个ववाहो，के बारे में सोचने लगे जो मुक्कल से छ：महीने या एक सता तक भी नहीं चले थे $े$

उनकी घादी को हुए तीन साल हो गये थे，और उनकी १ज़ंदग़ की पूरी लय और खुपी अपने काम और दूसरे लोगो की जरूरतो में शागमल होने से जुड़ी हुई थी 1 रापुलT अर टेबोगो के अहातT छोड़ने के थोड़ी ही देर बाद，थाटो अपने १सर पर पानी की बाल्टी १लये अंदर आयी। थोलो ने एक बार १पर अपने काम पर से पिर उठाकर अपर की तरफ देखा आर रे यह भाँपते ही शक धोलो कुछ कहनT चTE रहT है，थाटो मुड़ी अर उसकी तरप बढ़ गयी । उसने पानी की बाल्टी उतार कर जमीन पर ट्रैक्टर के पास रख़ दी
＂क्या तुम कुछ खाने का सTमान बनT सकती हो ？＂उसने पूछा । ＂कल मैं रापुलT，टेबोगो，लेसेदी अरैर केलेबोन के साथ भिकार पर जा रहT官！＂

थाटो ने धीरे से अपना एक हाध ट्रिकटर पर रखा और कहा ：＂इस साल तो जानवर भी बहुत मोटे हो गटे होगे 1 हमारे कद्धु अरैर तरबूज भी इतने आTसमान्य आTकार के है १क देखने में बीमTर लगते है ।＂

आवकी योजना के अनुसTर प⿺ँचंच व्यीकत अगले दिन तड़के सुबह ：अपनी
 बTद होता है，जुमीन पर १सर्पु मन्द－मन्द हवा बह रही थी। जुलाई महीने में एक के बTद एक भांत，नीलT दिन गुज़रता जातT है और ऐसT प्रतीत होता

है मानों पूरी धरती अधथी लेटकर जाड़े के सूरज की अभिश्रचत गर्मी में कुष个दनों के लिए सो गई है। घहद के रंग जैसी सूखी घास मन्द हवा में ऐसे नाच रही थी मानो हजारों छोटी लड़िकयाँ अपनी छोटी स्कर्टे सरसरा रही हो । ऐसे ही पुर्सत के माहौल में ये पॉँचो व्यांक्त १िशकार कर रहे थे । दूसरे १दन की दोपहर तक वे घर वापस लीट आये। उन सबके अहातो में सूरज डूबने के बहुत्ते देर बाद तक हलचल मची रही थी। सारे बच्चो ने कोयले पर भुने हुए मीट की दावत तब तंक उड़ाई उब तब $\uparrow क$ उनका पेट फाटने को न हो गया,

 अगले १दन सुबह १झाकर कT थोड़T सT नमूनT चबने कुछ मेहमान आTने वाले थे ।

थोलो को हमेशा अपने अहाते में ज़न का यह १हट्सT बहूत पसंद था । यह दृध्य १कतने ही बार दुहराया जT हुका था - वह एक आTरामकुस्सी पर बैठा रहता था, उसकी पत्नी एक पैर को मोड़कर और एक पेर को फेला कर बराबर जुमीन पर बैठी रहती थी अरै हमेशा विचारों में ठोई हुई अगग की तरफ घूरती रहती थी ।
"末पा उबर है ? " वह कुछ समय बाद पूछता ।
जीवन के संघर्षों के ताथ रहने की जो क्षमता उसके पास थी, वह थोलो के पास नहीं थी । सारी औरतों की तरह वह भी गाँव के गपक्षा अभैर इगड़ों में भाTPम हुएT करती थी। उसे सबकुछ पता था परन्तु उसकी सम्प्रेषण १वशेषता तो इस बात में धी १क १कती भी अच्छे व समझादार कथाकार


सुता़ाने में समर्थ थी । और जँसे कि वही उन सबका मर्म हो，एक स्स्थीत पर थोलो यह १ंटप्पणी करना पसंद करता था ：＂लोगों को एक दूसरे मे अच्णा व्यवहार करना नहीं आता है।＂

उस शाम उसके इस प्रश्न के उत्तर में ：＂क्या खबर है ？＂धाटो ने बोलना पुरू कर १दया ：＂मवेभी़स्थल तेआजज यह खरर आयी है कि छोटा बैल १जसको अभी तक बौधया नहीं किया गया है，एक बडेे बेल के सTथ लड़ाई में उतझ़ गया अर बूरी तरह घायल हो गया …।＇यह कहकर वह धोड़ी देर के लिए स्की १फर उसने अपनी भौहों पर 个़्राकन डाल ली। उनके गाँव के वार्ई में भी कुष परेशानी थी। फेलीभया और उसके पीत के बीच Pफरं से ब बटपट प्रुूत हो गयी है । यह बडेे दु：⿺辶 की बात है क्योंक उनकी हाल ही में शादी हुई है । परन्तु फेलीभीशया शादी के पहले भी कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं थी। पहले तो वह ववनम रहती थी，लेकिन शादी के बाद से पह अपने पतित से हर १दन झ्ञाडझा करती थी । लोग उसके अहाते में रिर्ष हल्ला－गुल्ला ही स्रुनते थे । उसने इस साल जुताई करने से भी इंकार कर दिया था क्योंकि उसका कहना था १क उसके पीत के पास एक अच्छी नौकरी थी और उसकी समझे में यह नहीं आता था कि वह थोड़ा－सा आराम क्यो नहीं कर सक्ती धी। अब तो ऐसT लग रहा है १क उसका पीत भी पूरी तरह सामान्य नही है । आज उसने अपनी उस अच्छी नौकरी से इस्तीफ़ा दे १द्या और कहा कि वह भी थोड़ा आराम करना चाहतT है，क्योंरक आजकल उसके अहाते में रिसर्ष आराम और आलस का ही समाँ चल रहा है । किसी की समझ में नहीं आ रहा है
 १दन लोगों को उनकी मदद करनी ही पड़ेगी ．．．＇।＂

और इस तरह उसकी आवाज़ यह सब सुनाते हुए बुदबुदातीरही Pक लोग हर दिन अपनी 个ज़ंदगी में कैसी-वैसी अवश्वसनीय गड़बड़ी और मूर्खाता करते थे । थाटो से ही थोलो को यह भी पता चला कि थोड़े ही दिनों पहले रापुला एक पीबीन रानी हीकराब के अवैध धधे चलाने वाली एक औरत§ पर मोशहत हो गया था और हर दूसरी रात नशे में धुत्तु अपने घर वा१पत लौटता था और अपनी पत्नी की १पटाई किया करता था क्योंक वह उसके इस व्यवहार पर नाराज़गी दिखाती थी और उसे डॉटा करती थी। क्या किया जा सकता है ? इस दुनिया को कोई भी नहीं सूलझा सकता है । यहा हमेपा ही दु: खदायी व्यवस्था बनी रहेगी। इसीलिए, उस १दन थोलो रापुला की तरफ मुड़कर द्यातु और मेत्रीपूर्ण भाव से ईप्वर की तरह सुस्क्रुराया था ।

# THE COLLECTOR OF TREASURES and other Botswana Village Tales, 

## BESSIE HEAD

## LONDON

HEINEMANN, 1977

## CONTENTS

1. The Deep River : A story of Ancient Tribal Migration ..... 202-211
2. Heaven is not closed ..... 212-221
3. The Village saint ..... 222-231
4. Jacob : the Story of a Faith-Healing Priest ..... 232-261
5. Life ..... 262-277
6. Witcheraft ..... 278-292
7. Looking for a Rain God ..... 293-298
8. Kgotla ..... 299-310
9. The Wind and a Boy ..... 311-321
10. Snapshots of a Wedding ..... 322-329
11 The Special One ..... $330-339$
11. The Collector of Treasures ..... 340-369
12. Hunting ..... 370-379

Lonig ago, when the land was oniy cattle fachs and footpathe the people lived together like a deep river In this deep river which was unruffled by conflict or a woverent formard, the people lived uithout faces, except for their chief, mhose face was the face of all the people: that is, if their chief's name was monemapeef then they mere all the people of Honewapee. The Talate tribe have forgotten their origins and their ariginal language during their journey southuards - they have Aerged and remeried again mith many other tribes - and the name; Talaote; is all they have retained in memory of their history $\quad$ before a conflict ruffigd their deep rivers they mere all the people of monemapes mhose Kingoom was sobebherv ift he centrin part at Arrica.

They remembered that monewapee ruled the tribe for many years as the hairs on his head mere already saying wite: by the time he died. On either side of the deep river there inght be hostile tribes or great dangers, so all the peopie lived in ane great town. The lands miere they ploughed their arops were almays near the town. That was done by all the tribes for their own protection, and their day - to - day lives granted the ma individual faces either for they ploughed theif crops feared their childrens and held their festivities according to the lats of the land.

Although the people were given their own ploughing lands, they had no authority to plough them without the chief's order. Hhen the people left home to go to ploughs the chief send out the
harvest time came the chief perceived that the corn mas ripe. He
gathered the peaple tagether and sad a
Peap notiz and roge made.
When the people trought home their crops, the chief called the
thankgiving for the harvest. Then the momen of the whole town
carried their corn in flat basketss to the chief's place. Somo
of that corn was accepted on its arrivals but the rest was
returned so that the momen might soak it in their oun yards.
After a fem dayss the chief sent his special wessenger to
praclaim that the harvest thanksgiving corn was to be pounded.
The special messenger ment around the whole tom and in each
place where there was a intile hill or founds he climbed it an
shouted :
'Lister, the corn is to te pounded!'

So the people toof their sprouting corn and pounded it. After some days the special messenger came back and called out
'The corn is to be feramented now ?

A few days passed and then he called out :
'The corn is to be cooked now!'

So throughout the thole tomm the beer mas boiled and when it had been strained, the speciat messenger called out for the last time:
'The beeris to be prought now :'

On the day on which thambsgiving was to be held, the momen all followed one another in single tile to the chief's place large vessels had been prepared at the chief's places so that then the
wonen came they poured the beer into them. Then there was a gethering of all the people to celebrate thanksiving for the haryest times All the people lived this bay; inke one faces mader their chief. They accepted this regimental levelling down of their individual souls; but on the day of dispute or mhen strife and conflict and greed blew stormy uinds over their deep fiver, the peogle awote and showed theif individual faces. Now, during his lifetion Fonewapee had had three wives. of these Garriages he had four sons: Sebeabele by the senior mifes Ntefra and Mosemme by the second junior wife; and Kgagodi by the third jumior mife. There was a fifth song hakobig a sall baby who was still sucking at his wother's breast by the time the old chief. monemapee, died. This wother mas the third junior wife, Rankuana. It was about the fifth son, Makobig that the dispute arose. There was a secret there. Honewapee had warried the third junior mifes Fankmana, late in his yeafs. She mas young and beatiful and Sebembeles the senior son, fell in love with her - but in secret. On the death of monemapee, Sebembele, as senior song was instalIed chief of the tribe and immediately made a blunder. He clamed Rantwana as his mife and exposed the secret that the fifth son, Marobig tas his oun chilg and not thet of his fater

This news mas received mith alarn by the people as the first ripples of trouble stirred over the even surface of the river of their lives. If both the young man and the old man bere visiting the same hut; they feasoneds perhaps the old man had not died a normal death. They questioned the councillors who knea all secrets.
'monemapee died just malking on his own feet. they said

FEsEsuringiy.
Thet matter settled, the next chainenge cafe from the tho iunior brothers. titema and fosenme. If Bebemiele mare alaiming the child, Makobi, as his song they said, it 而eant that the yourg child displaced them in seniority. That they could not allob. The suttle pressure exerted on Sebenbele by his junior brothers and the councillors was that he should renounce Rankanana and the child and all would be well. A chief lacked nothing and there mere wany other women more suitable as wives. Then Sebembele made the second biunder. In a world where women were of no account, he said trutitully:
'The love between Rankbana and is great.'

This was received mitin cold disapproval by the counciliors.
' If we were you; they said; me mould look for a wife somenhere else.

A ruler must not be carried away by his emotions. This matter is going to cause iisputes among the people.

They noted that on teing given this advice, Sebenbele became very quiets and they ieft mim to his own thoughts thinking that sooner er later he would come to a decision that agreed mith theirs.

In the mearithile the people quictly split into two camps. The one camp said :
'If he loves her: let him keep her. We all kmow Rankana. She is a lovely person, deserving to be the wife of a chief.

The gther camp said:
'He mbst te med. A man who is influmed by a woman is no ruler:

He is lite one who listens to the advice of a child fhis story ís realiy deta.

There was at first no direct challenge to the chieftancy dhich Setembele occupied. But the nature of the surprising dispute. that of his love for a woman and a child, caused it to drag on longer than tine would allow. Many evils began to rear their head like iffatient hissing snates, wile Sebemuele argued mith his Own heart or engaged in tender dialoques fith his love, fantaname 'I don't knom what I can dias. Sebembele saids torn between the demands of his pasition and the strain of a love affair which had been conducted in deep secrecy for manys many months. The very secrecy of the affair seemed to make it shout all the louder for putiic recognition. At one moment his heart mould urge fim to renounce the moman and child, but each time he sam Rantiana it atruptly said the opposite. He could come to no decision.

It seffed littie enough that be banted for finseif - the companionship of a deatiful woman to whome life had qiven many other attractive giftes she mas gentle and kind and loving. fs soon as Sebembele combniceted to her the advice of the councillorshe buwed her head and cried a little.
'If that is what they say, my ioves' she said in despair; I have no hope left for myself and the chilu. It were better if we were both dead. .

Another husband could be chosen for you, he suggested.
'rou doubt my love for yous Sedembeles she gaid = " would kill myself it I lese you. If you leave me, I would kill byself.

Her mords had meaning for him because he wes trapped in the same Kind of anguist. ft mas a terfiole pain thich seemed to paralyse his movenente and fhoughts. If filled his mind so completely that He could think of nothiny elses day and night. It was like a sichnese, this paralysis, and like all ailments it could not be concealed from sight: Sebembele carried it all around mith hif. ' Our hearts are saying many things atout this mang. the couricillors said among themselves. They mere saying that he wes unmanly: that he was unfit to be a ruler: that things were slipping from his hands. Those still sympathetic approached him and Eaid :
'Bhy are you worrying yourself like this gver a mans Setemele? There are no limits to the amount of gives a chief may have but you camot have that momari and that child.

And he only replied mith a uistracted mind : 'I don't fow whet $I$ can do. Eut things had eeen set in mution. All the people fere astir over eventes it a man couldn t mate up his mind gither men could mate it up for nim.

Everything mas arranged in secret and on an appointed day Fankund and the child were forcibly removed bath to her father's fume. Ever since the contraversy had started, her father had been haressed day and night by the councillors as an inthence that Eould help to end it. He hed been reduced to a state of agitated muttering to himeelf by the time she mas brought before him. The plan mes to set her up with a bustand inmediately and settle the matter. She mas not yet forigily married to Setwabele.

You have put me in great difficulties, my chings her fother

Esdo looking dway from her distreseed tace. women never thow their onn minus and once this hes pessed amyy end you hava many


- Other women way not knou theif minds.... she begañ but he stopped her with a raised hand, indicating the husband moth had been chosen for her. In all the faces surfounding her there bas no sympathy or thelp, and she quietly alloued herself to be led Eney to her new houe.

When Sebenbele arrived in his own yard after a morning of attending to the atfairs of the land, he found his brotherss Nitma and hosemme there.
"Why have you come to vieit me ?' he askeds mith foreboding. You never come to visit me. It mould seen that we are bitter Enemies bather than orothers. .

You have shaien the mhole town with your gadness over a manan: they replied mochingly. 'She is no Ionger here so you don't have
 still request that you renounce the chion, fakobi, in a gathering before all the people, in graer that our position is ciear $\quad$ fou must sey : "That chivid hakobi is the younger brother of my brothers, Nitema and mosembe, and nut the son of Bebembeie who rules".

Sebembele louked at bhem for a long boment. It bas mot hatred he felt but peace at bast. His brothers mere forcing him fo leave the tritue.

Tell the people that they should all gather together; fee sada Gut mat i say to them is my won attair.

The next morning the people of the whote town saw an amszing sight whith stirfed their hearts. They Eab their ruler walk Slouly and unarcompenied through the temt. They sam him pause at the yard of Rantonna's father = They sam Semembele and Randeana's father ball: to the hone of her new husband where she had been secreted. They sam Fenkwana and Setembele malk together through the town. Sebembele held the child Habobi in his aras. They sam thet they had a ruise who talked with deede rather than words. They sab that the time had come for them to offer up their individual faces to the face of this ruier. But the people mere still in two camps. There pas a whole section of the peopie mho - uid not ifte this faces it wes too out of the may and shocking: it made them very uneasy fheifs mas not a tender, compascionate, and romantic morid. And yet in andy it mas. The afquants in the Other camp which supported setembele had foun thick and fact ajo thic timen ane fhey said :

Wtema and mosemme are at the bottog of all this trouble biat are they after for they have set a difficult protiew before us all? He dan t trust thes. Eut miny net ? They have not yet had time to take enything fron us. Fermaps we unght to wait until they de something really bad at present they are only filled mith indignation at the behaviour of Sebenhele. But nox me don trust them. we don't inke then. It is Setofbele we iove, even though he has shom himseif to be a man mith a meatnesse. ?

Thit morning. Sevmbele completely won over his camp mith his Extravagant, Fomantic gesfure, but he lest everytinng eise and the rulership of the kingica of monemapee.

When ell the people had gathered at the metting place of the town, there mere not many arguments lefte one by one the councillors stood up anu condenacd the behaviour gi Sequmbele. So the tho brothers, Hema and nosemme won the day sinil morking together es one voices they stood up and asked if their seniof brother had any bords to sey before he left mith his peoplo.做atoti is my child, he said.
'Talaotes. they repiied, meaning in the lanquage then sputen by the tribe - all fighto you can go.

And the rame Tajaute mas all they mere to fetain of their identity as the people of the fingion of honemapee that day, Sebembele and his peophe packed their belongings on the backs of their cattle and elowiy began the journey southoardse They gere to leave many ruins benind them and it is said that they lived, on the journey southerds. with many other triones tike the Eaphalerg, Fata, and Eatswapong until they finally setthed in the land gt the Bamangmate To this day there is a separate Botalabte ward in the capitai viliage of the bamangmateg and the people refer to thenselves still as the peopie of tanate. The old men there feep on qiuing confesed and contradictory accounts of their origine, but fhey say they iost theif piace of wirth over a woman. They shate theif tieads and say that moment have Alucys canced a lot af trange in the morid. They say fhat the child of their chief mas named. Talaute to commemorete theif


FOUTWOTE :-
The story is an entirely romanticized and fictionainied version of the history of the Botalate tribe. Some historical data was qiven to me by the old wen of the tribe, but it was unreliable as their memories had tended to fail theme fre-construction was made therefore in my obn imaginationg I am also parly indebted to the London missionary Society's 'Livingstone Tswana Readers' Fediso inj, School texthook, for those grephic paragraphs on the hervest thantsgiving ceremony which appeaf in the story.
B. Head.

All her life Galethebege earnestly teligeved that her whie heart ought io be devoted to boug although one catastrophe after another occurreg ta defiegt her from this pathe it bas only in the last five years of her iifeg after her husband, fielobaes had died, that she mas able to devote her mhole gind to her caliong. Then, all her pent - up and suppressed love for god burst forth and she talked only of Him, day and night - so her arandchildrens solemmy and with deep awes inforged the mourners at fer funeral. All the mourners present at her hour of passing werc atteriy convinced that they had mathed a protound and holy evente They


Gajethedege mas wely over rinety men she died and not at ail afflicted by crippling ailaents ince aost of the aged. in fact. only two days before ber death had she complaned to her grandchildren of a sudden fever and a lanenese in her legs, and she had remained in med. A quiet, thoughtum acod fell upon her. On the morning of the second day she had abruptly deanded that all the pelatives te summoted.
'Hy rour bas comes' she said. mith lofty dignity.

No one quite beifeved it, because that fhola worning she had sat bolt upright in bed and talked to all who had gathered, about God - whome she loved mith her mole heart. Thers exactuy at noon, she announced once more that her hour mad indeed come and lay domn peacefully like one about to take a story map. Her last mords mere :
'I stsell rest now becatese i believe in God.'
Then, a terrible silerce filled the hut and seemed to paralyse
the mourners for they all remaned immobile for some tifen each person present cried quietiy because not one githen had ever witnessed such a magnificent death before. They only stirfed ohen the old man; modise, suddendy onserveg, with great practicality that Galethetege was not in the correct position for ieath. She lay on her side with her right arm thrust out atuve her head. She ought to be turned over on her back, with her hands erosede over her chest, he said. A smile finckered over the old man's face as he said this, as thóngh it mas just like Galethebege to ambe such a miscalculation. thys she knet the mour of her death and everything, then at the last innute forgot the correct Eiegoing posture for tre coftin. Later that evening. as he sat with his children near the outoor fire for the evening meing a smile agein flickered over his tace.
 forgiveness for her sins this worning, he said slouly " It aust have been a sin to her to marry Ralokae. He mas an mbeliever to the day of his matho....

A qust of astonished laughter shoot his famiay out ot the sulemin inood of mourning that had fallen upon fher and they all turned eagerly towards their grandiather, sensing that he had a story to tell.
'As you all know, the old man said misely, Ralukae was my irother, But none of you present knows the story of Galethevequ's lifes but I krow it....

AS the flickering firelight int up their faces, he told the following story: 'I pas never inke Ralokae, an unteliever. But
that mann my brotherg draus out my heart. He liked to say thet we as a tribe mould fani into great difficulties if we forget our gur customs and laps. Today his mords seen true there is thieving and aduliery going on such as ges not pessibie nider Setswana law.

In the days when they were young. said the old man, Hodise, it had become the fashion tor all biack people to pobsate the Gospel. Fro somes it ans the gark of whetiver they dere civilised of not. For somes like Galphebeqeg it was their Whole life. Anyone with eyes to eee mould have fnom that Galethebege tad been born guci, undef any tustong whether Setcuana cuctom of Christian customs Ehe mouid stilli have teen goor. it mes this matural goommess of heart that made hef sa Eagerly pursue the morld of the Gospel. There was a look on her faces atrents abstracted, as though she needed to share the finej secret of life mith God mho oould bnderstnad ali things. So ste was alpays on her waf to churcha and in her hours of leisure at home she could be found with her head buried in the pinie. And so her life mould have gone on in this quiet and morshipful may, had not a sudden catastrophe occured in the yard of Falokae.

Falokae had been sharfied for nearly a year ment his young bife died in childbirth. She died when the crops of the season mere being harvested, and for a year Ralokae imposed on himself the traditional restraints and disciplines of bosuagadi of mourning for the deceased. f year later: again at the harvest times he underwent the cleansing ceremony demanded by custom and could once more resure the nupand life of a gan. lit mas the
unexpectedness of the iragic event end the discipline it inposed on him, that made palokae take note of the life of gatethedege. She lived just three yards anay from his oun yard, and formerly The had barely taken note of her existencer it mas too quiet and orderiy. Rut during the year of mourning, it delighted hin to hear that gentle and earnest voice of Galethebege inforand hia thet such tragedies 'mere the mill of God. ts soon as he coulo. he began courting her. He bas young and impatient te be marpied again and no one could tring back the dead. So a fea days after the cleansing ceremonys he made his intentions very biear to her. 'Let us the get together;' he said. 'I a pleased by all your也ays.

Galethedege wes all at the same time startieut pleased, and hesitant. She was besitant because it mas weil known that palokae mas an undeliever: he had not once set foot in church. So sthe looked at him, iegging an apology, and mentioned the watter sinich mas formost in ber mind.
'Ralokae: she said, uncertandy= su have set God alodys hefore me, implying by that statement that perhaps he too was seeking a Chrietian life, like her onn. Eut he only locked at her in a strange may, and Eaid nothing. This matter mas io stand like a fearful sword between thea but he had set his mind on minning Galethebege as his mife. That mas all he was certain of. He turned up in her yard day after day.
'Hullo girlfriend,' he would greet her, enchantingly.
He almays more a black beret perched at a janty angle on his head. His waif ent maner mere gay and jeunty tod. he mas $\equiv 0$ Exciting as a wan that he threw her hbole life into turacil. it
was the first time love had cume her way and it mede the giogd pound fiercely through her whole body till she couid feel its very thredeing at the tips of her fingers. It turned her thoughts from God a bits to his fem magic iife mas offering here The day stie agreed to be his mifes that sugrd quivered like a fearful thing between them. Ralokae said very quietiy and firmly: I took my first wife accoring to he old custons. I an going to take my second wite zecoring to the olo metomes boa.

He could see the protest on her face. She wanted to be warried in church according to Christian custom. Howevers he had his omin protest to make. The God might be ali right, he explaned, but there was something wrong bith the people mo hai frought the mord of the Gospel to the land $\quad$ Their love mas enslaving bladt people and he could not stand it. That was why he mas mithout telief. It was the people he did not trust. They mere full of tricke. They mere a peopie mha, at the sight of a blecta mens puinted a finger irs the aif, fonked away into the distance and said impatiently :"Boy : will you carfy thic ! Boy mill you fetch this:" They had brought a new order of things into the land and they made the peopie efy for loye. Dine never had to cry for iove in the customary way of life. Respect was just there for people all the tine. That mas qhy he rejected all things foreign. What could a woman do mith a wan iike that who knem his own and? She either loved him of she mas mad. From that day on, Galetheteqe knem what she mould io. She mould do all that Falokae commanded as a good wife should. But her Tormer life mas libe a drug. Her footeteps mere tee arcustomet to meariny down the
fogtpatts to the church, and there they carried her to the missionary's house minich stood just under the shadow ot the church.

The missionary mes a shorty anonymous - iooking wen who wore glasses. He had been the resident missionary for some time, ano like all his felloms he did not particularly like the people. He almays complained to his on kind that they were terfinie maggars and rether stupid. Se then he opend the door and sab Galethebege there his expressions with its raised eyedrons said: , hell, whet de you want now ?

I am to be marrieds sir, Galethebege said politely; aftef the Excharge of greetings.

The missionary smiled s bell come in my deap. Let us talf zovut the arrangements, he said pleasantiy.

He stared at her with polite, protessional intereste She wes a complete nonentity a part of the vague blact blur blich mas his congregetion- oh, they noticed chiefs and people inke that but not the silent mass of humble and lonly mho had an aluost meird capacity to creep quietly through lifes Her next mords orought her sharply into focus.
'The man I am to marry, sir, does not wish to be warried in the Christian may. He mill only marry under Setsmana custong she said sofity.

They almays knem the superficial stories aboutheathen customs' and an expression of disqust crept into his face- sexuai malpractices mere associated mith the traditional marriage ceremony (and studderl), they draped the stinfing intestinal bag

```
ot the ox around theser necke.
    "That we cammot allom:' he said sharplys. 'Teli hin to come and
marry in the Chtistian may.
Galethetege started treatiming all aver. She loohed at the
missionary in abarm. Falokee mould rever agree to this. Her
intentionin approaching the wissionary has to acquife his
iblessing for the maffiages as though a comprouise of tenderness
could be made betmeen two traditions opposed to Each other. She
tremtled because it was beyond her station in life to be involved
in controversy and protest. The 采ssionary noted the tremoling
and alarm and bis tome sottened a oito but bis nexim moroc gere
dEvastaizing.
'My dears' he said persuasively, 'heaventis Elased to the
unibeliever..
Galethebege stumbleg home on shafing lege. It never occurred to
```



```
Hith the fate of Etemal dammetion in hell - fire it they gere
'heathens' or simmers. Oniy Rolotae secmed quite urperturbed by
the fate that amaited him. He smiled when Galethebege felayed the
mords of the missionary to him.
'Girlfrierid' he said, carelesslys 'you can choose mhat you likes
Setsuama custom or Ghristian custom. I have chosen to live big
life ty Setsuaña custom.
Not once in her life had Galethebege's integrity teen called into
question. She manted to make the point clear.
'What you mean, Relokae,' she said firaly, 'is that i must choose
you over 酎 life mith the church. I have a great love in woy hearti
for you so i chogse youn i Shall tell trem moiest gbout this
```

matter because his command is that I marry in church.

Even Gelethebege mas astounded by the harshose of the missionary's atitude. The catastrophe she did not anticipetes mas that he abrupty excommancated fer from the churche Ghe could no longer enter the viliage church if she gerried under Setswana custow. It mas beyond her to reason thet the miscionary mas the representative of woth God and something evins the arar of 'civijisetion'. It mas unthinkable that an illiterate and ignorant men could display such contempt for the missionary s civilisation. His rage and hatred mers oirected at Fabotae. and the only way in which he could infiict punishent was to banish Galethebege from the Churth. If it huri anyone at all. it bas only Galethetege. The austere fituade of the Church. the mases the sermons, the intimate comanication in prayer with God - all this had thrilled her heart deeply. But Ralokie also mas representaive of an ancient ztrexn of holiness thet peophe had lived with before any white han had set foot in the band. and it only neoded a small protest to stir bp ioyelty for the oid customs.

The old san, 留odise, paused at this point in the telling of his tale tut his young listencts remained breathless and silent, Eager for the conclusion.
'Today, , he continued, $i t i s$ not a matter of detate because the young care neither way abuut reliqion. Eut in that dayg the expulsion of Galethebege from the Church was a matter of debate. It made the people of our village mard think. Tinere mas great indignetion because both Gelethebege and Falokae mere much
respected in the community. Feqple then wanted to bnow how it was that Falokae, tho was an unteliever, could have heaven closed to him ? A mumber of peonle, inciuding ali the reiatives who officiated at the weding ceremony then decided that if heaven was closed to Gelethetrege and Ralobae it might as well be ciosed to them too, so thay all no longer attended church. Dn the day of their weddings we had all our onn things. Everyone knows the extent to which the cou mas a part of the pople's life and customs. be toot our clothes from the coe and and our food from the cou and it was the symbol of our wealth. So the cow was a holy thing in ouf lives. The elders then cut the intestinal bag of the cou in two and ane portion mas placed around the neck of Galethebeqe and one portion around the neck of Ralokae to indicate the wealth and good luck they mould find toqether in married life. Then the porridge and aest mere dished up in our mogopg buths which me had used from old times. Thefe mas wuch Capering and ululating that day because kalokae had monoured the old custonc..

A tender smile ance more inckerge over the rid wen's fege.

Galethedege could never forsate the custome in mhich she had been brought up. All through her garried life she mould find a corner in which to pray. Soldetimes Ralokae mould find her so and ask: "What afe you doings Hother ? And she mould reply =" a ats praying to God." Ralokae mould only saile. He did not even know how to pray to the Christian God.

The old man leaned formard and stirred the dying firg with a partially burrit - out log of pood. His listeners sighed the wey


People were never fooled by facades. They would loot quietly and humorously behind the facade at the real person - cheat, inar, pompous condescending shew, and so on - and nod their heads in a certain way until destiny caught uyp with the decropit onex The village could be rocked from end tu end by scandely the society itself seemed to cater for sassive pubiic humiliations of some of its unfortunate citizens and during those times all one's fanciful, heretical, or venal tendencies would be inoroughly exposed. Despite this acute insight into human natures the shale village mas aghact the day it last its patron saint, factiompatio She had a long reign of twenty - six years. and a fool - proof facade.

Ot, the story was a long one. It was so long and so abstere and holy that it was nritten into the very stones and earth of village life. And so hatitual had her om pose of saintiness become to her that on the day her graven image shattered into a thousand fragments, she Ealvaged some of the pieces and mas stili seen at the head of the funeral parade or praying for the sick in hosfital.

Mna - Mompati and her husbands Fra-mompatis belonqed to the elite of the village. At the time of their marriage, Fra mompati held an important position in tribal affairs. It $\quad$ as so important that he lived in a large, mitemasted, colonial style house with many large rooms. A mide porch. enclosed mith mosquito netting. surrounded the whole house. It Has to this house that the elders
of the tribe retired to discuss top-secret affairs and jt was in this house that minanompati first made her debut as the great lady of the tome.

Their only son, Mompati, mas born a year after barriage into this state of affairs - he mas born into the Eamanghato tribe, which, as mast peogie knom, was fanous or notorigus for a history of unexpected explosions and intriques. The child mas melcomed tenderly by his father and named mompati - my jittie travelling compenion. All three menbers of the fanily merg spectacular in their oun mats, but people tended to forget the forger nemes of the paronte - they sere simply knom as father of hompati or Mother of hompati. The child, 気ompati, hardy fulfilled the forecast of his nathe. Indeed, he travelled side by side mith his father for sizteen years, he traveiled side fy side mith his mother for another ten years but mhens he eventually entrged as a persomality in his oun fights he beaame fnown rather as the tara - hearted, loud voiced firin defender of all kinds of causes marriage; morale, child cares religion, and the rights of the poor.

Mompati started his cereer early in that great mite mashed colonial trouse. Whenever an explosion occurred, and there mepe wany at ane stages the elders of the tribe did not mish the people to knom of their secrei deliberations and this left the people in an agony of suspence and tension. Sone peoples undef cover of dark, mould try to creep onto the $\quad$ bide proch of the house and hold theif ears near the mindom to try and catch only one mord of the husin hush talks. A litile patrolan sog appeared
on stocty, stubby legs with a set. earnest expression who took. turn after thrn on duty around the porch to kesp all évesdroppers at bay. Seeing hompati, the eavesaroppers mould back abay, leughing and shaking theif heads in frustration
'It was no good, they would feport to the peogle. The littie policeman mes on duty.

And so life went on in thei great house. The tribal intrigues and explosions tame? the intioues and explosions becane irrelevant. The queat lady of the toun, Har-nowatis mes semt everywhere, she had the close, guarded eyes of one mho finows too much and isn't teliing. She presided over teas and idncheons in her homes just like say English lady, with poisched etiquette and the professional ssile of the hightorn who don feaily give a damn about people or anything. And as though to oft-set all the intriques and undermorld deals that ment on in her home behind closed doors, hma-hompati assiducusly cultiveted her other inage of the foly woman. No villager could die mithout being buried by Mma-mompoti she attended the fumerals of fich and poor. We one could fall ill mithout receiving the prayers of maz Mompati. Tuo daye a weet she set aside for visits to the hospital and in the afternoons during visiting fourcs she 面de the founds of the hospital ward, Fible in hand. She mould stop at each bed and enquire sulicitously.
'And what may ail yous ay daughter? And bhat may ail yous my sor?' ft which, of course, the grateful ailing one mould break out with a long list of woes. She had a profescional shile and a professional frown of concern for everythings just like the priests. But topping it ali mes the fluidity and ease mith which
she could pray.
'Oh, she would says stricken mith sorrome 'i shall pray for -
you. And bending her head in deep concentration she mould pray and pray to either God or Jesus for the suffering of the worlit. feedles to say these gestures mers meeply appraciated.

Then one day, without any $\begin{aligned} \text { arming. Fra- nompati brought his morld }\end{aligned}$ crashing dom around his ears. He just preferped another momen and walked out of the security and prestige of his iot and hone to live with her. It was one of those scandels that rocfed the village from end to end and for a time fra-mogpati shathed around shame - faced at fis appahing deed. He averted his tace so as not to caton the angry loges uf the villagers mhich clearly
said "'tam Fra - Mompati, how could you leave a good momen like Mma-mompati ? she is metchiess in her perfectioni. There is no other monan like her '

On this tide of indignation Nma-mompati swept sedately into the divorce court. The whole village memorized her great court oration because she repeated it so often thereaftef. It was to God, the Chufch, the Eibie, the sick, the pour, the suffering, the Honour of an Honouratle moman, the blessing of Holy Hatriwony and so on. THe court mes very impressed by this noties monged momen. They ordered that framompati, who mas fich, setide her
 very difficult for Rra-nompati. Feople muttered curses at the very sight of hing and as for his new - found lady - love, she dared not shou her face. He mas also aduised by the elders that a onan of his lom morais couid not be in charge of the affairs of
the tribe and the ought to look for amother jot. Fira-mompati failed to defend himself. exceptin odo weys. hfter a long Eilence he told a symathetic frimed that be eas sict of the nomsense of the village and would retife permanently to his Gattie post and live henceforth the life of a catig and He was highly indignant, in an illogical bay, at people, fof turting against his.

Rra- Mompati was very indignant aith his son. hompatis for turing against him in support of his mother and he clung to these tao indignations mith a strange stubornmes. Soon after the father had disappeargu from the villages he was pursued by hompati in a heart - breaking attempt at rechanilation monpati raxumed ty the village witha shocking story on approaching his father's cattle post, he saids his tither had maked out orins hut ant pointed his hunting gun at hic. Then he'd shouted m 'Get andy from here ! fou can support that wound if you like ․

Oh, the Devil had tabon Fra - fompatis soul for goody people
 this Mompeti becane very iol. He lay down for monthen he hed a terribe mathoss and parm all guef his bodym he deveroped a feap of any chill or draught. tit mould end his life and he gnvioped himself with waris elothing and bantets in an mfforts to save his life. Not once did he relate his nervous breatoun to the artion of this father but when he recovered a litile he tela feople yery earnestiy that he was suffering tron Pog ingod" He fapt this ailment as a kind of chronic condition and winter and sumber he grapped himself up marialy against the elequnts. In sumery the sweltering desert heat of the filiage feached tanpartarys ot a
hundred degrees in the shade. Mompati was wrapped up in two jerseys and an overcoat on such days. One day a perspiring villager remarted on the meat and looked meanimgfully at monpati jerseys and coat. Mompati shivered and said ${ }^{\prime}$ I have to protect


Mma-Mompati setived in a little nother Hubbara house with her son. It was neatly fenced. A mater tap appeared in the yard, and vegetables and flower qariens tended by servants sprang up ail round the pretty little houson mompati found a job as a manager of a villaqe storg ant together they recumed the braken thread ot their lives. Fioupati was seventeen fhen and astonmstingly like his mother in appearance ard behaviour mazpompati kept to her round of funerals nospital visits, and church - going and her son built up a public acciain all his own. Like his ofother, he Gared about every one and it was due to his thet he anaged one of the strangest stores on earth. It was alnays crowded mith people but it ofien ran completely out of goods. frove the Clamour of voices, every now and then rose the reep, nooming bass of Monpati, either in a hearly laugh of in stern and forgetully delivered advice to those in conflict or pain. He sat in a corner with piles of accounts and boot - mort but he could be essily distracteu from his mork. Every now and then he would look up cheerfully at the appraach of a friend but that cheerful saile could, in a split second, turn to a morried froun. He would have one finger on his accounting - it mould remain firnly pressed there - and a half an hour 西ight pass in earnest discussion of the friend's latest problef. Suddeniy, the bass voice would boon
'I say, ay friend, if you spare the rod, you spoil the child.
Shoppers never knew the whole storys it did not iatter. It wattered thet soge living being cared intensely and vivinly and gloriously about his fellow wen. A slight hush would descend on the shop as the bass suelled out and people would sidie to thenselves. It smelled out about God who was ieportant and tehind all thirgs: it sperled out about the morals of the iand which bere disintegrating and later, when he married, it smelled out atout the virtues of fawily life. He thred his whole heart into people's affairs and then, at the end of the day took all his book work and accounting hone, sitting up until late at night to make up for the hours lost in conversation during the day. Sometines shoppers fumpurmeny queried :

Mompatis, why is it that there is no flour or soap in this shop ? I've hunted for these goods for a whole meek here and i cannot find them.

And Mompati would reply: 'That's just whet $I$ was praying to God
 the flour and soap again. $\frac{1}{I}$ beq of you to help mey God hecause $\begin{gathered}\text { gy }\end{gathered}$ memory is 50 poorn my prayer has been ansuered wy frienus and ir expect the flour and soap to be here next meek....

This went on for ten years. Both mother and son inved a busy iffe and people imagined they were tho peas in g pods they segorit so alike in their interests and behaviour. Then mogpati fell in iove mith Mary Pules a thing milting; wiliomy ireazy girimition a plaintive, tremblous vaica. Ghe had ef tacade tog that goncealed a
tenacious will. She was so anxious to secure Mompati permanently as a husband that ste played a hard game All during the time he Gourted her: and it tout Bonths, she led his this may and thats
 not. She masn't sure. hompati was intense about everything, so he was intensely in love. He shared his depressions and elations with his mother. The girl mas invited to teas and showered with flattery and teasing until, in her oun inimes she accented his proposal. It had nothing to do with either mompati on his wother Xt was her oun plin.

A small flat was built in the yard in preparation for fompatis 5 future married lifes and all proceeded well up to a certain point - the month after the warriage. Then Hma - Roapati began to unda herself. Throughout the ten years she had lived with her sons she had played a little gace = mompati used to bring his pay - packet home intact but she manted him to buy her just a teeny - meeny sometting - a pair of stockings, a bottle of scents a littie handeerchief or a neu dress. It just pleased fer, she said, that her son cared about his mother. So she always extracted a teeny bit for her share and handed hin the rest. She suon inforwed her daughter - in - lat of this procedure and like ali powerful personalities, she secretiy despised the weak, wiltings plaintive little areich her son had barried, she needed to dominate and shove the wretch around. So at the end of that ennth. she over stepped the uark. She opened the pay - packet as usuais and suddenly needed an enormous amount of things all at once - a paif of shoes, a nea drese, and meckiace what she handed over to her
son could barely keep him and his wife in faod for a week. She could not foilow the into the privacy of their homes but unconsciously her vampire teeth were bared for battiex She noted that her daughter in lat otten Rooket glowny and depressed in the encuing days; her son we cold and reserved. She attacted the daugher - in lin with britele siniles:
'Well. What's mrong mith you, wy child? Cant you greet an old person in a cheorful tay $?$
'There's nothing mrongg ather, 'the girl repiied, with a painful shile. At the prod of the mext monih, Gompati malked straight to his own flat and handed his pay - packet intact to mis wife, ate a good supper and fell into a sound siepp after many nights of mory and angeish. The following morning he left for work without even a gince at his wother's home. Them the storm burst. The pose of God and Jesuc mere blown ta the minds and the Gemented vampire behind it was too terrible to behold. She descended on her daugiter - in - law like a fury.
'You heve done this to you son!" she stapled. "You have turned him against me: His buty is to respect me and fonour we and you Camot tahe it absy from we ? You see thet hater tap ? You shail not dram any more mater frob it while you are in this yard! Go and oraw water at the village tap in future !.

And so the whale yillage beramp invalved in the spectacle they stopped and binnked their eyes as they saw the nempy - wed mary carrying a mater bucket a mile anay from her onn tome to the village mater taps.
'月ary' they asked curiouslys why is it you have to draw weter here life gveyone gise when your mother - in - lap has a water tap in her yard?
'Mary tabed freghy and at great length - a long meepy story of misery and torture. mind people said = meing we cent delieve that a good moman like ham - hompati could be so harsh to hef omn childs and they shook their heads in amazement at this thunderbolt. That pes the end of Man - houpatia for one guer believed in her agan of her god or Jesus Christ tut she still buried the dead and prayed for the sick.

Her sons Moupetis sei up home in far-oft part of the village. He mever discussed the abrupt breat with his wother to whom he had once been so overmeliningly devoted, but one day his voice suddently booned out through the store in peply to some reuest by a friend:
"I an sorry, he said, I nover do anything mithout first consultirg ig mitex.

```
Tacoe : The Story of a Faith - Healing Friest.
```

The quiets sleapy village of hakaleng mas about thirty miles froun a tig railmay etation in fothen botemande fotaleng viliage was quiet and sieepy because the people were fat and mell - fed. Envigus visitors to fhe village offen exclajod that there gust be something urang mith the shy overhead, becouse thilst the rest of the country wes Enitten by drought year after year, mabeieng village never failed to receive its yearly quota of tuenty-two inches of rain. whemever poople stood in groups and shoot theit heads sady about another af those sumbers of no rain and no

'But I ve just come frou fakabeng village. The people there are Egting qater - melon and frest green mealies. mud trow their


Thus, makeleng mas one of those far - abay monders of the morlo which people sometiones visited but never thought of inheinting. It never occurfed to peopie perishing of frought and manger to rush there in droves, setthe thereg and prouthe their crops and raise their cattie in exse sud comort. As it mas goog fortune pas added to goud fortume in hakaleng. The village had a small populetion of about five monded people and a bigy broad sendy river cut ite may through the central part of the winage = In the summer this river flowed in turrents of mudoy mater, and in winter gigantic pools of mater smimuered lika wercury in the pot - holes of ite sandy bed.

The summer grase of mataleng was a miracle toon It shot seven feet hioh into the sky ifke a thick, uense jungie mhich berrified the small boys mo herded the cattie. The suall boys had a secret jote abong themselves zbout the sumer gress of mableng. They never set fogt in it. Early Each borning they mould Etand at its perimeter and orive the Eathe into this dart jungle at stabs and leaves to graze. Once the last suishing tail had disappeared, they would retreat as far as possibies hugqirg theif afme around their bony chests so afraid mere they of the terfor that inved all sumber long in the dence grass. For some hours a deep silence mould reign ouer the graing area, then all of a sudden, the agorized belloms of the catibe and their gads Etangeding teet would End the birds into the air mith startied shrieks and made the cattieboys jump for their sticte f ferocious yanpire - fy bred in the long grase anc pierced its deeps siarp modt - parts into the stin ot either wan of beest to suctap the bioni. The pein caused by its sting mas excruciating. Yet the catibe never seemed ta learn. For once they had stampeded out of the grass and had hed the flies beaten oft thon by the catile - boysa they allowed themselves to be driven back again into fhis ferribe grazing afea. And that's how the cattie were grazed all sumer. Maybe catdle - grazing in this manter mas a hard jot, but if so only the Enall boys whe hearded the catile fyew it to be so and arabe by sunset, mon they hearded the cattle home they had temporariby forgotten the vapupire - fly. They laughed and joked amoung themselves, and as soon as they entered their yaris, they started fights 䀺ith theip sisters.

It'E not certain what the authorities thought about the village of hakaleng and ite goud tuenty - imo inches of rans of whether the ares das suited te agricuiturai development or not. Soneone had muthered something about the sails it decame too essily materlogged. but did the ordinafy peogle of the country visit Mataleng because the people there mere eating frech green wealies in a drought year. oh nas hakabng viliage was fancus in the hearts of ordinary peophe facense it had tuo prophets.

The one prophet. Jacobs lived on the suncice side of the village. The other prophet, iemojang, lived on the surset sidex prophet了acob was very pour and lived in a fut hut. He wabed around mith no shoes. Frophet lebojeng mes very fich. he lived in a great


It was not the hatio of frophet Lebojang to notice the existence of Frophet Jacob, except that on one occasion frophet vacot had entered his yard on the death of a relative. but prophet uacou attended ali funerale frow the symathy and kindness of his heart: he mes unperturbed oy the cold reception given him by Lebojang and mis follouers, and the fact that he was overlogked when plates of food here handed romd. 访uch wore terrible things had Lebojang done to him on his arfival in makaleng. There mas a time when lightring used to strike the hut of Frophet iacob, though there mas not a cloud in the Ely. There gas a tige mhen an enormous bissing snake mould suddenly manifest itself in the hut of froftet Jacob, but neither lightning, nor shakes, nor poisoned food and mater could take the life of frophet lacod. At first. Prophet Jacob had wanted to flee the hatred of frobphet Lebojañ,
but one night when the persecution and torture had reached ite peatin he heard, so he told tho close friends, the voice of his

'Haven't I aluays prepares a tanie for you in the presence at your enemies? Then why don't you trust we to tabe care of you? And that mas enough for Frophet Jacod. He no longer feared to stay in nakaleng. it mas never quite clear to those mho loved Frophet Jacot fust mio his God mes. At tiges he mould fefer to him as Jesus. At times his God, in moments of inspuration, appeared to be the width and depth of his oun experience and sutfering. This he in turn called the voice mhich had come to him at all the turning points of his lifes forcing fin into stuang and incomprehensidie acts.

There das a timbinen Frophei Jacol had been as fich a man as Frophet Letojang. He had been the omer of a store in the big railmay village thirky miles frow hateleng. He had had a car: a beautiful mife who loved beautiful clothes, and tho pretty deughters. To enable hion to qive his mife all that she desired, Jacoi had even estabished a big teer - brewing busimess tron mhich he Earmed huqe profits. After twelve years of this rich and sumptuaus living. during mich time aacob drant heavily and lived in the roar of prosperitys a bolt from the biue turned him into a wan of rags and tatiers overnight. it happened iife this ane Hegt his gife had a sudder desire to visit relatives living if another part of the country. She took the tmo sanal girls with her end gacot bece lert alone. The night of the day of his mife's departure he fetired early ti about midnight fhere mas a
thonderous, craching sound at the door. Jacob spreng anate and Found his tedroom filled with thieves. Some of the thieves held him dom mhile his hards mere tied tehind his back and his zouth gegqed. As he iay hejpiess on the fiogr, the thieves quietiy and calmy removed every piece of furmitare and chothing frou the house. They hat alreaty completany eqptied the storex fll he hed left mas a febu hundred rands in the banks and he lay there meeping in the darmess. In this darkness and silence he heard the Voice of has God.
 who have brought this trouble on you so thet you may do wy mork. From now on you shell only heve your daily bread.

Even though he strained his eyes in the darkoce, hoping to get Sone gibupse git a fort whit uttered these motiss he coubo see no one. Eut the words burned into his ind live fires het for one moment did he doutt that it mes the voice of his gode mid that mas enough far vacob. fmaded neighbours foum hiff the next morning still trassed up and gnged, lying on the frow of his bedroom in the ransached hoise behind the ransacked stare.

You must cali the police at onceg they said. "The sooner you Feport a burglarys the sooner the police mill catch up fith the thieves.

But Jacot only stared becte at the abeent - mindediyo His gind had with drawn itself frou presccupations mith business. Hesides. how could he emplain the truth to then ? How could he tell thea he had heard a voice in the night and that the voice had clamed responsitility for the thette? Hadrt the voice said so it
mant a matter that could be mentioned ta the folice either. It was betier to ramain silent then to teli bie trutho The nejghtoure wetching hin reman silent and umoving on the fisors clucteds clucted Eympetheticaliy and shook their heads. mang themselves they said :

This sudden troutle has unhinged the mind of mur friend gacol. Look, he can't utter a word.

Some of the wowen began to beep loudiy. They could not forget the deys of stervation in their omn bomes and the say in mhich tacot had never tumed a hungry inld away from his doof facob was widely commended as a good man hecause of his genefosity and their meeping bas athan to be an ungoben rebube ta Godx thy did he strike doun the good nen, almase They bept this way men any of their eribiten died and unconsciousiy created lequnde about their samutiness.

TuG ineeks leter, jecon s mife feturned to this ghanged situation. As she hreeted into the house mith her high-hegied ghoes and tig. mide, redpainted aouths it segued to Jacob thet he mas seeing the type of monan he had harfied for the first tione he said to hinself : 'I shall tell her the trith. If she is reaily ay mifes she will give up these mays and join we in the work inde to do.
'Darling;' she gushed, finging off a briliiant red ubtan and kickirg off her shoes. 'I've already heard the nems. hil up and domn the line people afe taiking of nothing else. They even say
 no time." find sa here I an, all feady to give it a go.

She peused and logked at hig mith a brilizat Enile. He poted
back at hern almost choked with fear. Had they really not communcated with each other throughout these thenve yests of Married life? Her mood mas so parigh; as timughtirir lives had never flowed together. But bhet really choted hion mas his oun nature which had constantiy sought securitys he hed never loved any other wowen because ot this becire for emotionai security How he was to lose this too. Stilly he said the fatal mords. so gravely and so fitally:
'We are not going back to the olitwas of trading in inquor: he Eaid. 'I neve to do the mort of the Lord.'

She laughed. he: hat het in a gay and brittle hay bife hed never had any depth for hef She mas aimajs in such a fushe She ana also a yoman of practicel comen serse mith ro minc of fancies.
'You aren't serious barling?' she said, with faised eychraif.
'I añ:' he said.
'But who is this Lord?' Ehe said. "Ho one hes ever seen hin. There's nothing me fricicans heve but the bord fie sit both and
 of sugar. It mould be a different thing if he came doun to earth and we could see him. But no one takes the Lord seriously, darling. He doesn't coze dobr. .
'You may say so. Jacob feplieu, 'but i have heard the voice of the Lord and I cannot uisabey it. .

He had in his hand the last $f 10,000$ he had mithdratn from the bank. He hanged it to his wifes stood up, and majed out of the empty house not looking bact ances not even it his tho dide -
eyed little girie．The vaice of the Lord had told him to go to Hakalenta．

東 竞 京
 Femoved from him，overnight．He was born into meath．His father was a German tho had come to potewand mith an eye to the cattie speculating business．Many a man had feached near miliomaire－ hood on cattle speculating because it was quicta Easy money $\begin{gathered}\text { fine }\end{gathered}$ German had marfied a motsonna moman and estabirsted a catite ranch，mostly used as a trancit fand for fattening ali the lean cattie he bount as apeculation tron the bocen peonie．The ranch was not any aines Trom the village of hataleng and iti did not take him many months to orqanise his catue tusiness ant have thousanus of rands in the bank．his mife aiso bore hin fonins，tuo boys－ons of mom she named tanoty ant the other lisanc these Hames haveing been gbtaned from ber studies of the bible．if questioned edout this part of his life，Jacot gannot remember it too mell．He wequely fewebters pearinq shoes and being meil
 mother he has inttle pecolvectiom．Gne day，not long after jacod and Issac had humed six years oid，his father and mother tode a trip by car into the village of bateleng．As they mere croseing the harrow bridge minth spamed the broad piver in a heavy dompours the car shidied and went over the gdge into the auddy torrent delow．Both bere killed．

AS from nowhere，Blang came an umele，the brother of Jacot＇s mother，meeping bitter tears gef the death of his sister．he
approached a certain chief of makaleng and offered to act as guardian of the tan boys until they mere old enough to inferit their father'E matho What happened subsequently has otten made people say that the then chief of makabng village had a shate in the rotuery of the children s inheritance it ses his duty to see thet the guardienshap of the children mas conducted in an honourable way yet, to the bany aghast comments fouthe people of Makaleng, he only thrted a deef ear. The uncles the brother of Jacot's aothers became overnight the fichest wan in Rakakeng. his orgod of twelve children halken sbout in shoes and socks he acquired a brict house and a car and mas seen to mave about thick mads of noney in the hotel bar of the big failway fillage on the
 mith hime werg seen to wate about the viliage mithout shoes. dressed in the discarded fags and tatters of their mincie's Ghildren. What iftide mas left after the wholesale sladgher and sale of the fifty - thousond catile mas given to the two small boys, waced and Iscac. to herd in the traditional may in the vampire - fly; grabing - grommat makaleng. bot man aftaf that did the uncle's children have to soil their hande tith work They had acquired two shaves.

Those who are born to suffer, experfence sufforing to its abysan depths. The danage to the two children did not stop at the expropriation of their inheritance. It was nom ciainad by the uncle and all the relatives that since tha whidron weriz net pure Batswana by birth, they wre thergore of an infofior spacies. They uge fed accoring to their status. They mere given fiain
porridge with salt and water at every meals day in and day outs year in and year out. Their sleeping quarters mare finghtacke hut at the bottom of their uncle'syardn rhey slept on pieces of sacking and lived out their mole lives in that tog house.

Tacob is oid noux He relates these experiences of his childhood without bittergess. he mill also tell you that his moley as ihought prompted by a subconscious guiltg sent him and his orother to the night school of hakaleng village together uith all the small tatide - herding toys mo could not attend school during the day. He even femembers the way they were fanght to sing the alphatet and anderneir ands.

There is a point in his story men you begin to doube dacob's sanity and that of has God. Somenow you bont dobet hic sdult experiences and his compersations mith God, but you doubk aruelty and strose placed on a young and helpless childe it's mon he tells you about what teappened when he was thelva years old that a bad light is tincown of tacob's Ged. At this mime Jacots tuir brother Issac dieds morn out by the poor diet and hard iabour. f deep and terrifying ioneliness possessed the heart of the snall boy who mas left behimd that night. He had iost the only living being mho had shered some love tith him in a world peopied by monsters. There is much said about the love and sharing to be found within tribal societies and anch of this is true - but true too is Jacot's uncle. Any child trapped in this cycle of cruplty can find no way out except to cry lonely, hot tears in the dark night.

At this point, say Jacot, moile he lay alone in his broken -
down hut. weeping. he first heard the voice of this God.
'Jacob, it saids ' Dne day $f$ shall Gall you to do my morke All the suffering you phdure nom is Dut a preparation for the aork you have to dom.

Jacot sat up startled, finshing the tears frod his eyes. At thet time also his eyes searched for a presence or form in the roon but there was nuthing, only the strong impression gr naving reard a voice. You lean formard Eagerly towarss the nom oid wan: his God seems very dubious, su you aste Did he bring a litiof piece of meat on the borrob to eat bith that dreadful porridge ? Did he change the world and give a jersey to a little boy shivering in tattered clothes? To all your guestions facob responds uith a look of baffled surprise. It has not gecurfed te him to ast his God for anything all these long long years. he has deen too busy fulfilling the orders and strange comands of that toice it didn't seen as though Jacot's God manted hig to nave anything for himselfs even minen he mas little. No meat aames ho jersey. It mates you feel something is wrong because even in old ape facob hasn't got shoes. it mates you foel like breakind doun and geeping tecause even in old age jecod hasn ti qot shoes. So you say, almost violently: Does the love you this God? why do you let him disrupt your life like that?

Jacob keeps silent a moment sorting this out. Then he tells you that every tine he heard that Voice a great peace mould fill his heart that peace gave him the courage to do mhatever the Voice requested of hiw. To an outsider there neyer seemed to be wuch coherence in what mas going on betmeen lacob and his God. Fut the
wey in which he expreseed this relationship in deeds arrested the attention．Everything about him was very beautiful and simple and deeply sincere．He hed toog one of the oddest churches in the mhole \＃ine motid．

## 真 菜 亲

On his arrival in the village of makaleng after parting company from his wife，Jacob set about constructing a uud hut ohich mas to be used both as accowedation for himeelf and his church．His uncle and the chief of makaleng who had stolen the inheritance git himself and his brother，mere long since dead．At the tiae of his uncle＇s death the relatives had squaboled and torn each other to pieces cuer what resaned of the mealth minich mas not theirs． These relatives lived on the sumset side of te villege and mere the followers of prophet Lebojang．The felatives，iffe prophet Lebojang．affected in public not to be abare of the sudden and unexpected return of faced．He tad begn amay from the village for almost furtent years，heving malked out of his uncle＇s hone as soon as he realised that he could stand on his oum tho feet and
 first intensely interested in the activities of Jacotr on the surrise siof of the viriage，fearing that he fight still stert a commotion about his stolen inheritance．They alse knew about all the black magic spelis frophet Ledojang mas casting on Prophet Jacot．Ho one quite tnem bhy Ffophet Lebojeng did not have Frophet Tacod killed outright once the black gagic pouers had failed to destroy his．Some thint that the Voice of Frophet Jacot＇s God aight have spoten to frophet Lebojang and told him
under no circumstances to harm Frophet dacob. This was a rumour in the wiliege, seid to have issued from the gouth of frophet Lebojerig.

But the activities of frophet Jacoh on the sumpise side of the village soon had the relatives and Frophet hebojang foling on the gromad with bughter. After he had completed his hut Frophet Jacob purchased for hicself some cheap material mich he shaped ints a priestly Elode and in one corner pinmed a shall Grose he next made a mooden tathe and cerved three booden candiastichs. Those candesticks he placed on the table and aboays men he manted to pray, he piaced a jug of fresh, ciesn mater mear the candlestiche. Curious Feuple mould often question bin wout the mater jug and he would repfy simply that his God had orberod hin to put the water there. After each session of preyers he bas to put the water in mottles and then give it freely io anyone mo suffered from ailments or sorpon. His God had assured him that the blessed weter monid remeve ail people's trouthes.

It took great simplicity of heart to approach a church suth as the one conducted by frophet incoh. Frophet dacot had no shoes. so he conducted his services in bis bare feet. Many many strange churches, yariente on the Christian reitaion egist in Botsuana but they all here a bit of giliter and bashe they have Funds behind them. Sometines, like Prophet Lebojang they put both God and the pevip on the same altar for wany yeafs and mothing happens except a great incpase in wealth. In contrast to all of then, Prophet Jacob only had the Voice of his God mon he oteyed. From this Vaice he peceived the strictest orders about
how to monduct himeelf. He mae nevern rever under ary

 him and this fe must breat in haty and Etare mith binushover
 deviated THE inctis.


 smell biect headt pepted sattiousig in.

 Cluat. The words of the matidren corresponded to a drean he hed


bhen you see me tividrens

 ty it, their skirts sumshing up and tomit as fing pept time to the


 whole ot the surifee side of the willagex The mhildren comstatily brought him information of someone ailing theres Eomeome ailing here, and socn it becane ancturgongon sight to see uacut trailing tenind a gregh of childreng ali singing and meting theif
菨 - Maruti : apriest
or ailments mouid be removed and people would quietiy rise up and gatebut theif bieily messiness.

After the first reaction of surprised ambenent, no one peid much attention to the church of Jacot because of his poverty and because his conqregetion mas composed entirely of children. Ho adults joined the church, though through the efforts of the children wany of the pergived a olessing frow uacobs God. f fow bould approath decot mistully and ask to become menters gf his church, but he mould albays reply:
'Flease first go to your maruti and ast his per ission.

This permiscion qus hever grented. Yet tecatereputation spread quietly and persistently people pointed out his goodness bo infe - minded people. Thus. Hhers the sorry brought visiecre to
 half to the wansion of begojang. It use aluust as though there bere ne meeting place betheen the people who went ta tacot and the peopie uho ment to Lebojang Lebojeng selationship mith people was that of a businessuna You paid your woney and thet mas that.

If you dressed mell and looked fichs a servant mould indediately approach you and lead you into bebojang's plush lounge. Thepe you mould be constantly pised with all the good things from Lebojeng e pantry until he bes free to interview you. If you mere in regs and tattere, you sat out all day in the yard and, the interview teing over, you mould then mander atout the village in search of prouisions. Lewojang entiched hinself from rith and
poor alite fut he only gave the good thinge in his pantry to those whe had the least need of then. But dhether rich or poor. ail cane to Leboiang for the same purpose - to bebe use ot fis stumning pouers.
 long tine she hed concealed a purse of money under her mettress. Qne dey she had found the purse of money fequyed and it had been imposcibie to trace the thief. Lebojang uould keep silent a whileg then fix his penetrating eyes on the moman.
'Do you have a friend named Eontle ?' he would sime tho the amazed monen mobld merely nod her head.
'Well,' Lebojang would say. 'Tt is che who stole your phpse on the 2tth of February.

Or again, a momar mould Eay that she ted no end ot trouble trout her tuedend, mo had Euddeny taben to drinding beavivy fnd Levoiang mouid say :

Does he fave a friend nemed Totoma helif this Toto heg one aim
 leads your husosnd to minke

Such was the pomer of fetojang h he woulit rowa gut with mames and dates and prophecies. his charges for these sivings wara wery
 or driven add by his propheciesg be sinply tont his angy and that was that. But at least these prophecies ge manes and fates could bear the light of day. Dnce his other deeds mecade momb people were to ponder deeply on the naturz of evil.

The other half of the lorfy - load of visitors to Mabaleng had no tales of lost purses or mrunken bustands but $\begin{aligned} & \text { berrinis anguish }\end{aligned}$
of heart. They said to Jacob:

I heve so many troundes. I dont frou hou to sott then out.

The practical issues mere mever discusceda A man in that gethering monld have no work for a year and his fanily mould be destitute. After seeing Jacot and participating in the morship of his churct, the man would strike job in tuo or three sayse not anything spectacular, but his poverty would be eased. There was something else too that developed in a quita matural may - an Exchange of gifts system: the one ever left facots mut without a parcel. Many grateful seekers of heip brought gits to Jacotsa bag of corts a hen of sugary a hon of egges and so sh. These gifts in turn filled gany destitute people with good things so that they did not leave dacot's hoge hungry . Then toos the church really belonged to the children. They mould come in towards the giose of tey, and the aublts would sit to one side as peppetful spectators while Jacob and the children conversed mith the Lord. No arie seemed to question the miniquatess ot this, hom it bas possible for children at the age biter their teeth fall gut, to turn up promptiy at sunset for sermons. Not that they


Sos in this way, following their two strange occupations. a routine and ritual established itself around the lives of the prophets of hakaleng. Frophet Lebojang increased in mealth, mintil it was said at the time he met his docm that he mas a near millionaire. Prophet Jacot increased only in his love for the Lord. Seemingly, in gratitude for this, the word arranged one
more turning point in the life of frophet dacota After many years of living aloneg the Lard Eent him a wife maned Johannah.

## 量 素 *

Gohennah mas a tail, striking bendsowe woan with b beatifully carved mouth argud which a faint smile always lingered. She also had a thick ciuster of eyeclashes around her pitch black eyes. These two strining features had brought her lots of trouble. She mas the sort of momen wan mould loot at twice Less attractive women were more in tune aith the feeling of the timest there was no such things as warfiage left: Johanmah had almays feceived proposal of marriage and produced four children always with a Yiew to maring their fathers, but at the critionl moment the Mari Eimply disappeared.

For some years Johaman lived in the yard of her elder brother, who was warried. Because of hef position as an ungarfied moman aith childrens she assuged the fanor responsitilities of ruming the homes mathing cooking for the fanily and mending the clotites of her brother's ehidorer as bell as her ouri. Hef brother's mife never soiled heq hands with morfy either she lay in bed until eleven oclock in the borning of stood up, dressed herself in smart clothes and Epent the day visiting relatives and friends. At least, Johannah reasoned, there was no need for her brother to Employ z servant for his fancy mife. Johannah was careful to sea that there mas no waste in food and other household expenses. In spite of all the services she uffereds her brother's wantier abrupty changed boundos her: He was often angry and impationt
with his sieter because he was nagged by his wife who had said to him:
'Two af Johanman's children heve now reached sthoul - going age. Are you going te foot the bill ?

Thus it mes that Johemath tound herseif montonted ty a family conterence. Febatives gethered in the yara and to the tobamah s irother put mis complaint he could not afford to support an Johanman's chindren as mell as his oum. They spent sone time discussing her misdegas mititising mbith finnyifg oround such terme as hariot and luase mauan aho togk her sins lighty, Johanmah jistened to it all mith an amused suile, Espenally her sister in law joud, ifate tone. Once Johantath mas no longer in the yard would ghe uo all fhe housemorta ft last Johamah was allowed to spedk. She faiset her head proudiy and queted an ald provert :
'I agree with all that hes been said about fes she said. " But I ath a Fejl wowan and as the saying goes the chiluren of a real momen de not get leen or fie.

Johannats Epent many day三 wendering hither and thither in search of employbert but mithout success. It mes during her manderings from home to home for possible employment as a house servant that she wes told atout the Frophet Jacob of mepaieng village who had
 morning before dann she sei out on foot to the village of Makaleng, arriving there sbout (id- morning.

Life all the visitore to frophet Jacobs she dio not notice his poverty nor the simpicity of his charch but riqht abay beqan confiding the troubles and disappontments of her life wom and iter she sonid cry a fitule as she recabled one promise of warriage after Enother and then the Etress of being ieft along with fatherless chithern She mied in such a pecuinar may that even Jacdo mho mas concemtrating mis wind on her tale of sorrow, diverted his attention to her feers. They hept meling up in atompt litule bunules mhich mere then catotion the thick cluster gf her eyelastes and beposited neatly into hef lap. Wot
 They were very much an expreseion of the concentrates enotional intensity of the mowns ze though, life her teers, she oniy sew one thing at a time, int the mamodite preserta and could not be troutled wuch about the past. he noted that it ase only on actuelly recailing a disiliusionment in mords that an abrupt bundie of tears moune appert everything sbout her mas open and Etraight formart.

I heve come to gee thet the taliz are all ming: she said. "Each time it was 1 who believed that the father of ay child would mary ne. I have paid heavily for this erpor of judgenent. Fut the saying is still there : the chingren of a reat moman cannot fail inte the fire.

Then she lapsed into an abrupt maiting silence feepinq her pretty eyes in a steadfast gaze on her lap. Jacob also hesitated. She mas the only visitor of the day and she hed arrived early he never said prayers for vieitors mithout the chindren as they mere
now an inextricatle part of his life. Ferhaps the mowan mould like to prepare some food for herself. She looked entremely hungry.
'Yes indeed, he saids siomly. There are wany good sayings in the world. There is the Eaying that the foot cannot aluays find its way home. it fay be that i should pass your viliage one day and be afflicted by hungex You would soon rush to the cooting pot to prepare something for we. Thergfore I an paying you for this kindness before it is done. In the corner you hill find a bag of corn and next to that a dich of meat. Prepare some faod and eat.

A breif enpression of fieased surprise flitted atross the monan's face. She arose in gre nest self - contaned aovenent ant get about to do as he had ardered mith a grave, atsorbed menmer. 'So it's true, she thought. as she dipped into the sag of corn. The mene goodnese is expressed in ceeds as mell as words. How
 From me this very mindte.

She had har to go on the return journey and aithout whch maste of time Jacot sent a gessage to the children su that as soon as she had eaten she wight receive the prayers and blessed water a in the twinkling of an eye the yard was filled from all difections mith rushing feet. Johannah paused in the act of stirring the porridge to stare at the children in arazement. So this mas true tous the Prophet bept a church of children. The wowen mho had told her this had werely shrugged and seiled. nost curious people hed out of a profound respect for prophet tecobs refrained from
questioning him atout fhis matter.
 thought to hergelf = "here is only goonhess Ferea*
fin hour later Jonemmah was on her bay home mith a suift. inght step. It seemed as though a soft mind them her home. Gre fer head she carried a quantity of corn for herself and her enildren and some eqges subar, and tee. In her heart she carried a vivid memory of the children's singing.
'How lucky I ans' she thought. 'How wonterfut this any has ben.

 peace and freedon, detached from the cares of thaz inym jut on this night it remained firigly on the earth, aybing and

'Oh, so people cry in all kinds of different ways. Sowe cry as

 aloud:
 sigh heavily thinking of his creeping old age fhen the gate mould start again

Porridge is albays porridge but sone people are petter it


```
This went on for some time and Jacot was unware that he was
actually smiling to mimself tmis state ot affairs mas sudenly
interrupted by the voice of mis God sounding luudiy and clearly
in his earsm It sain:
'You are very foolish man Jacob. How could you let your future
gife depart so quicrly ?'
Feing someuhat caught gff- balanceg for the first time Jacob
replied to his Godi He said:
    'Rut I an already in old age. She looks about tamoty - nine.'
Ana he turned with a startied expression and staren pver his
```




```
stood up the prepared his bhankets on the floof=
```

```
栾 营 希
```

A month went by an then one sunday morning whannah afrived ance again with the early worning porry－load of visitore to
 Rooked very sidert in a few cottor frock find orand new low heeled shoes．Just a day after she had paid her first visis far fophet Jacobs，stre had found a jot as a cook and housebeeper for a wealthy person for RiO．00 a wonth．Somenog Prophet facols had already known in his heart of her coming，but since the other visitors who also cronded into his yard did not knot this secret of his heart there mas no one to point out that prophet jacot pointedy omitted to gaze in the direction of Johannanm but there was an intense joy in his heart and a glou like a candle flame in his eyes．The joy in the heart of Prophet facole soon
affected every one. A surprise feast tias arranged on the spur of the moment. Sopeond suctenly walked out and bought in poat another rice, and another sobe vegetables for salan whipe bhe momen rat about geting preparations for the feasta The millom also appeared with theif frashiy scrubbed faces and aiean Sunday clothes and sat aromig the guests chapping their hands and sirging the songs taught to then by Jacob. The villagers gitababend berte
 of Propher Jacoln,
'Perheps Prophet Jacob's is holuing a marriage feas y bhey saidx

 Prophet Jacob. But no bride mid groge were if eqidente, Thery mas
 given the blessed mater. Each one mas blessea by the jny in his oun heart. By sumsetg when the lory thrmen up be fate the
 hast the lory briver had to get out of his lorry and seoth the people.
'Loot heres peoples, he shouted, no one pays wa for overtiane. 1 have to get back to wh wife and chiluren.

With many wistful, lingering fiances, the visiters show if ilimbed into the lorry : They kepr on fepeating to thepselves that dhey would surely visil Prophet Jacob the foliowing Gunday Since Prophet Jacob \#as so toolhardy as to onit gazing in any infection that might contain the presence of bohambing he failed to see that she was not present among tha ysitors whe elioned ghte the
lorry. But he stood for a long while gazing after it until the flaming red sun dropped dom henimd the that moritom. The darkress and glouk that suept doun on his hata was like the sudden descent of the blact right of hablang: He sigher feavily and slouly shuftied tomares his lonely but. It ans a gocitining For Prophet Jacob that he had a strong hearty for as he pushed open the door of has hut the flaming sun reversed itself and shone again like dazzing light in the ghooe a There mas Johanah seated on the floor with her childiena prophet dacob could not utter a mord. He stood tor a lona wile at the doof Dike one stunned. Johammah cried wany bundies ge neat fats because she could not account for hef attions, only thes it


"You must Torgive sum an sathaphere.
Imagine the anazement of the villagers of makaleng! That following monday morning they had to rob fheir eyes in disbelief and doutt their sarity for there was Prophet faceh in his yard with a inomen constructing a mud hat. Prophet dacot had been celetate for so long that they had ceased to regarif him as a normal manm Some of the scandal - aongers of the village, hoping to get the full getails of this unexpected developeents immediately piched up their hoes and dishes and 费ade theif way to the yard of Prophet Jacob to help in the construction of the hut.

But midday the malls were complete and Prophet Jacob had already set up the framework for the thatched roof. The scandal - wongers mere entertained that arternoon by all the manen of the viliage=
'It's trues' they sado 'Fromphet Iacob has acquired a new wife. Grice the impart of it struck their sense of humbury bhey began io roll on the grounds taughing fill the tears poured out of meif eyes. In this manner it becana an accepted tact thet Johemmah mas the legal mife of prophet ancoh.

As for Jacot, a whole new morld of Learning and living opened up for hin. He soon found that his hoee mas fun peacefully with cloctwork precision, by a matan full of the traditions and customs of the country vacob had ro full broniedge of these custams as his mptringing had eeen that ef atis outcast juving epart frod the household and it was as though he we frangorted
 First wife had been a very intrerent bype ye whan tron mohentahs





 Fhe custons of her aun childhood so that they merg among the wost uisciplined children on earth. It was an easy, aluost eforitess act for the children te accept Jacob as their fanher because according to custom all adult people sere fagarded as the wothers and fathors of an chilursm.

Bacot mas amazed to note how nothing mas ever gut of place in his home, in spite of its having been invaded sn suddenty fy sit wany

long before one of the childrem appeared and removed the forgatien tea tray from the fiour. Ther the cupe and pots mould.
 always a quiet hustie and pustle to and from There were albays chores for the little giris and hoys. Thers was aluay moge and
 a moment did the children sit idde turing the fiaylighte Thinting of the hardshig of his oun childhood when the had longed te plays Jacob one nay questioned me wife :
 Rave time to play "

She kept silent a whie, staring steadfastiy into her lap. Then she saidy smiling fantiy:

We must teaci: tice children the real thingsy huchand. is ilfe pley? No, it is hardhip, Therphore it's hetter for the ohiluren to learn this losson whilp yount so that they will stad en to the hardstip.

There seened to be fuch sence in her feasoning. yet it mate facob ponder about the eagerness with which the children attended his church. It secmed to him then thet his churditate the miy place in which they coule relax. sing, and piay teqether. He deterinined io have no more sermonss only singing and play: Perhaps the Lord had seen all the hardhips children endured. But he did not mention this to his wife as half his sind approved of the may she brought up the childfen. Halt of the custois top agreed with the many good tinngs the Lord had pointed out to Jacob = Froe their mother's training they broke the crust of bregt ind shared it
equally with each other or any other child mho happened to be pascing by．Jacob podered on all these things show hin by his new
 teach her ciniduen the correct way of living with athers．

One other thing cansed a stir of agazemerf in babaleng village Jacob now had a fabily but his occupation mrought hition funds． There were two boys of schooi－going age mo needed clothes and school fess．Therefore Janst spent each morning duing odu jobs about the village to have a small amount of money in hand for mhatever his faidiy eight need．The momen of the village said Johanath mas indegd blessed to have such a good mann If prophet Jacot had condescended to be a priest like frophet beboinng，he rould have got people to contribute handsomety to his charch．but Frophet Jacob almays said ${ }^{\circ}$ Please get paraission frow your maruti before you join gy ehurchx find minch prict moubin qive this permission when it meant losing one of his pay packets ？

## 葉 袁 素

Wot long after these bischesions of the people of hakaleng：the
 enough．A certain nan of mataleng village，named kelepile，was detained on tusiness in the big railway village thirty files ahay．He had $\quad$ issed the last transport home and decided to bake the journey by foot．As he approached Hakaleng he noticed a big Car parked on one side of the road and from the bushes nearby he beerd voices raised in argument．Being mereiy curious abut mhat people could be doing in the bushes at night，he turned and crept near．Soon he mas able to hear the conversation quife cleaflyo

```
An alien voice wes eaying :'It's always the case with you.
Lebojang= You almays umat the best parts gf the body.
Lebojargg appezred to be vory cross. He said, 'I'g telling you,
Bogosi you won't get the money if you don't hand the heart over
to me.
```

The man, kelepile, maived to hear no more. In facts his legs mere Shaking with terror. He has often said that he cannot fecollect
 Gnew well enough that the conversation bas about aituat eurder
 his own life hut to his andenert he found his shenong logs taking hin to he police stationa And this tas hod if came about thet the police surfouncod beboiang and tho oher wong one of bhom was ix with - toctar my probesion and the other w chiefo Thay arrested the three wen with the cut un parts af agen ahile in theif harids. This gas the first hime hat the iners of tese
 were found but the marderger were seldou gaught
 inmediately turned state itness and shifted fhe hane to Lebojang. The witch - foctor tas sat oniging as to point out to the authorities the graves of tuenty other victics to fix the case aganct Lebojan's. They said they did this sort gitempdef to make rain. Lebojang's potions had long been reconended as the best in the land. He had been waking these potions and filling men, wonen, and chidren for tuenty years he had anso been the
priest of a Christian church with a big blue cross down the bact of his cloat.

Lebojang mas sentenced to teath. But the story mid not enu there

 Frocking on the goors of all the people ta thom the then solu potions. Some of these poople packen beir belongings and kledx Some went insane. Some people also say that Lebobang es sout js iike that of hazaris. hedojeng oniy mented be tell the people mhom he zuoke at night - his fellow ritual murherefs - to besist from taking the $\frac{1}{\text { fives of people because of the agory he bas }}$ suffering now.

In lifss winen the borders were first set up betmegn gotsmana and
 Botsunna-horn cifizens hed to return home. Everything hed been mingled up in the old colonazl days. and the traffic of people to and fro between the two countries had been a steady flow for years andyears. more btens meperialiy if they ware ingrant labourers morking in the wines. their perind of settlement bas brief, but many people had settled there in pernanent ewpoyment. It was these settiers mo mere disrupted and sent tats to village life in a mainly firal country on their peturn they brought with them bits and bits of a foreign culture and city habits anich they had atesorted. Hillage people reacted in their oun ways what they liked, and was beneficial to then hey absorbed, for instence, the faith-healing cult churches wich inctantiy toot hold like widfire-mbat mas harmful to them, they rejected. The murder of life hat 音his complicated undertone of rejection. Life had left the village as a inttie girl of ten yoars oun with her parents for Tuhanmesburg. They had died in the weanmiles and on Life's feturn, seventeen years later, she found as ans village custow, that she still had a howe in the village. on Gentioning that her name mas life Horapedi, the villagers immediately and obligingly touk her to the morapedi yard in the central part of the village. The family yard had femained intact, just as they had ieft it, except that it louked pathetic in its desolation The thatch of the mud huts had patehes of
sail over them where the ants had made their meste': the wooden poles that supported the ratters of the huts had tilted ton an angle as their base had been exten through oy the ants. The rutber hedge had grom to a disproportionabe size and enclosed the yard in a gloon of chadoms thet fept wut the suntighta geods and grass of ancy seasonal rains entangen theqselves in the yard.

Life's future neighoors a group of moneng continued to stand near her, 'he can help you to put your yard in ofourg fhey said Eindly. fue are very happy bhat a chili of ours has feturned home.
 qenerally wore old chothes and fept their very best things for special occasions ibte medinngs, and even hinen those bect things aight just be ardinary cotton prints. The airi wore an expensive crean costume of hinen 角ateriais tailored to fit her talla fuly figure. She had a bright, vivacious friencily manner and laughed freely and loudy. her speeth mas rapid and a littie inctepical but that was in feeping with her mole persomaiity
'She is going to bring us a inttle inghts the mong said anong themselyes, as they ment off to fetch theif mork tools. They were always looking for the light' and by that they ganat that they were evef anert to reccive neb ideas that mouid freshen up the ordinariness and everydayness of village life.

A wonen bho lived fear the Morapedi yard had offered life huspitality until her own yard mas set in order. She picked up the shining new suitcases and preceded iffe to her om hones
where Life was immediately surrounded with all kinds of endearing attentions- a low stool mas fuactin a shady place for her to sit"on' a little girk cane shyly forbard with a mot of gater for her to mash her handsy and following on this a tray mith a houl of mext and poridige wes set betore her so that she could fevive herself after her long iourney home. The other monen briskly entered her yord with hues to scrateh out the meeds and grasss baskets of earth and buckets ef mater to re-semar the mid malls,
 the wooden pries of the dud hat. These were the sort of gestures people sindes offerwis but they were pigeswif to note that the
 flung arount generguspy The work party in ber yard mould suggest that the amat gr a mata slomiy sinmering in a great iron got. bould help the wort to wove with a Embog and bite mould immediately prodece the maney to purchase the goat and also teas inilk, sugar, pots of perridge ar arything the morkers expressed a preference fors so thet those tuo meeks of gating bite's yard beatifut for her Eeched intw me long meding-teestit peopie

'How is it you have so moch woney, our chisop' one of the wimen at last asked curimusiy.
'Money fious like water in Johannesturg.' Life replieds with her gay and hysterical langh. You just bave to knom wou to get it.

The women received this bith caution. They seid aidong theaselves that theif chisi coule not fave bived a very good life in

Bohemnesturg. Thritt and honesty were the dominant themes of viliage life and everyone mon thet one could not be honest and rich at the same timen they counted every penny and kmem how they had achured it - with hard moks They never inagined money as a buttomless pit without end if altays hed an end and mas hard to come by in this dryg semi - besert land. fhey predicted that she mould soon settie gown - intedidgent giris got jobs in the post office sooner or leter.

Life had had the sort of varied career that a city like
 beauty quen, adyertising moueng and prostithex Fone gh these Gareers were availabie in the village for the intiterate momen
 nursing. and clevicel work. The first meve of mower life attracted to herselim were the farmers and housemites. They ape the intencely conservative harti core centre ot viniage life it did rot take them long to chun her completely becace men started burning up in an unending streak. hhat cased a stip of amazement mas that ifite mas the first and the only mounan in the village to mete e besinese out of seling herself. The mon fere paying her for her services. Feopie's attitude to sex mas bread and genergus - it mas fecoghisen es a recessary pert of human ilfe, that it ought to bavailadie whenever poscibie like food and mater, or eise one's infe mould te extinguished gr one mould get dreadfully ill. To pravent these catastraphes frow happoring, men and mouen generalby had quite a lot of sex but on a Fespecteble and humen Ievel, with tinancial considefations eginim

```
In as an arterthought. when the news spread around that this had
now tecofe a buciness in lifersyards she attracted to hercelf a
```



```
The begr - breming momen were a gay and iovatie cromu who had
Emancipaded thencelves some fime ago.iney were druntw mery dey
and couid be sem, staggering around the villages ucuaiby with a
wide - eyed, illegitimate taby hitched on to their fipes They
also taiked and laughed loudyy and slapped each ether or the back
and hod acvelogen a Manguage oll theym om,
```

'Boy friends, yes. Hustande, uh, uhs no. Do this! Do thet ! he want to rule
ourselves.
Fut they tog aybe subiect to the fespectable order of viluage
Iife. hany men pascex formug treif lives but they mere aif for a
time steady toy frienos= The usual arranquant mas:
'rother, you hepp me and ipl help you.
This wes fust eo much oye-nasha The men hung arounc inved on the
Fesources of the womeng and during all this time they modid part

tally - up wotid be wade :
'Eoyfriend, ' Ahe moman mould say: 'hove is loue and woney is
money. You owe me money. fnd he'd never be seen again. but
another scoundiel would tate his place. and se the story ment on
and on. They toung their gieen in life and lite all quans, they

extrati money frow the constant strean of wen beause they did
not knom hom, but they inked her yard. Very soon the uite and riat
of a Jotennesturg tombhip mas obplicatedg on a minor scales in
the central part of the village A trancictor radia blared the day long. hen anu woen reeied around drume and ranghing and food and orink fimed inke mink and honcy The penpe of the surrourding viliage mathed thas phencomon mith porsed lips and commented derkly;
 Life, like the beer breming moien, had a language of het gan toge When her friends expressed surprise at the hige gentifies of steak, eqges liver: kidneys, and fice they ate in hef yard the sort of food they too couid nom and then attord but nould not drean of purchesing - छhe feplied in a caretrex oty - hana ways I an beed to Fanding big money = Fiby did mot beliequ itt they were too soind to trast ter this kind of lucte with had such shaty fourdations, and as fhough to ofrset some boun that might be inst around the corner they orien brought along their on sgatgys village chickens reared in theingardes as atferings for the Uay's Found ot meaise And one ot life's Fhilosophies on iftes which they more to tecail mith trentiong a fen gonthe bater was
 sorpse. All this was said mith the bold, free joy of a gomen who had broken all the ecciai tabocs. They never follomed her to those dizzy heights.

A feu monthe afer infe's arrival in the wilizge, the firct hotel with its pub opened. it mas initialiy shumed by all the women and even the beer bremers considered they bad nt fislien that low yet - the pud was aisu assuchatied bith the idea of selining
 the business of mering aprointimente for the follouing tisy fone

```
of the men questioned their behaviour: nor bow such an unmatarat
situation hed befn aliomen to develop - they could aet all the
```



```
faEcinate them that they shounb pay for it for the firct fime=
They had quichuy got to the stage mime they Eomwnimaded yith
iife in shori - band Eenquage :
When ? " And Ehe would reply * "Ten g vack, then? Two ob
```



And there would de the Foar of cheap sanil talt and mben matiock slapping. $f t$ was her zienent and her feverighs gintering.
 shd nothing at the sene time

 where he had begn gropied for a periou of three aonthe hen built up theif oung indivioner reputations in the vintaye and lesego's mas one of the most respected and homoured peophe said
 you whet he has get and he won tr trouble you about tha tate of payment.a he has honoted for another reason also … tor the clarity and quiet moitherence of ais thinfing. people otem found difficulty in sorting out issues of the truth in any debatable matter : he had a bay of heeping his head atouve bater, listening to an arquent and almays pronoucing the final judgement "Mells the trath atout this antier is. . " He mas also one of हhe most succestul cattie men mith a batance of F a 000 in the bank, and man ever he cane into the vilinge he bemged
around and goseiped ar attended vinhage kqotla meetings. so that people had a saying : 证ells i must be getting about my busimess.

te usual, the brintiant patar eyes equpt feverishiy around the bar. They did the rounds fuice that evening in the Eate manner: Each tine coming io a dead stop for a full second on the thing dark concertrated expression of Leseno's face. There wan it any other ban in the bar aith that expressions they all hed sheepish, iname-looking reces. he was the nearest thimp she had seen for a long time to the lohanesburg gengsters she had aseuciated whithe same sadis econobical gestures, the same power and contral. fis the ben meaf him quietened domin and hegan to consult with him in iom earmest vaices they mere taimng zbout the news of the dey thith never reachen the requte cethe poste. Hheress all the other enen had to approech fers the thira time her radar eyes suept round he stood his ground turned his head sionly, and then jerked it back slightiy in e silant Combend:

Come here:
She moved immediateiy to has end of the bar.
"Hullo; he said, in ari astonishingly tender voies and a sinile flickered acrose his dark reserved face. Thet wes the sum total of Lesqu, that basically he was a kind and tender nañ that he liked Homen and had begn so successful in that sphere that he took his doanance and success for granted. Fut they looked at each other from theif own morlds and came to fatal conciusions -
she sam in him the power and mabenese of the gangeterse he saut
the frestmese and surprise of zn entirely neq kind of moman= He




Hery soon they stood mp and wabed out together m shockd silence fell upon the ber: The men Exchanaed loute mith each other ano the may these things comunitate foceselves they inco
 wes there. And as thouqh speaking their thoubte abous giamenen




Sut Gianana uns to find out thet he did mot fuly minerstand his Friend. Lesego wes not seen at mis bsuzi loungimg pares for a


 commithed before their yery eyes. Sinnama once more madu mimseif the srobeshan. He maybido lesego on his may tr the village Ggotle:
'I am $\begin{gathered}\text { and } \\ \text { supprised by the rumours about you, Lesego, he said }\end{gathered}$ biuntly, 'You Ean't 毒ary that monan. She's territie fuck about' Lesego stared back at hin steadisy, then he said in his quiet. indifferent way 'Who isn't here ?'

```
Siamina shrugqed his shoulders. The subtleties were beyond him:
but whetever yise was going on it mast't conmerciaig it mss
humen, but did that meke it any better ? besega inged bo bugger
up an argument live mhet whth a straighthormarg puinta b= thoy
malked along fogether sianang shogk his head suverai times to
indicate that something iaportant mas eluging himy mation at Last
mith a smile, beceqo sabu :'She has tuld me all gbout Fer bad
waye. They ars puer.
Sianane merely conpressed his %ips and remained silent.
```



```
beer breming triende 'All my mays are guerg she saide I have
now become a momen.
she sti|y locked heppy and hysterical. Everything came ter her tou
Essily, mer, moneymand motamaraiage. The beer brevers mere mot
Elow to point met to her moth the Esme amazement mith minth fhey
had exclamed over the stejk and eggs. that fhere were many momen
in the village tho thod cribd their eyes out over lesego. She wes
Very flattered.
Their juves, at seasb Lesego'sy did not charge much mith
marriage. He st⿱亠䒑口阝⿱⿱亠䒑日心㇒⿱⿱⿰㇒一十凵人
season had code and ilfe mas easy for the cattle men at this time
because there mas erogh water and grazing for the animals. he
wasn't the kind of gan to fuss about the house and duping this
time tue only made three pronouncements about the household. He
```



```
state fhat it mas to te used for. Then he didnt inke the
transistor radio blering the mhole dey leng.
```

Woman who keep thet thmg going the bhols dey heve nething in their heads. be, said.

Then he pooked down at her from a grest height ang coumented finelly and quietly : tfyou go with thoce wen ageing fil fin you.

This mes said su inditferently and quietiyg se though he never really expected his atithority and dominamie to encomitet any Ghallerge.
 something seghed to strike her a herfible blou behmit the head. She instanty suctumed to the blati and rapidiy began to fail apart. Dn the surfece, the everyday ronnd of vinage bite uss
 Easily into ancther, brabing tater, stamping corna cooking fuod. But within this bhere were enormous tuge and puls between people. Custom denanded thet feople cere ahout ath mether and all day long there was shis constant traffic of peopie in and out of Each other's ixves. Someone had to be buried sy syapthy and help mere deanded tor mone event there wers money lones new born badies, sorrams tradies gifte. Lesego had long been the king of this worlag there mas. pvery onys a long string of people, manting something or manting to give tia something in gratitude for a past favour. It mas the basic strength of yillage infe. It created people phose syopathetic and enctional responses mere always fully abakened, and it remarded then by fichly filling in a void thet mes one bigs geping yamin then the

```
hysteria and cheap rowdiness were tatem away, Life fell inta the
yaun, she had nothing inside nerself to cope with this may of
life that fad finajly ceught up mith her= The beer - orgoning
women wre still thereg they still liked her yard because Lesego
Wes casual and Easy gaing and all that ment on in it mova - life
the old men squatting in corners with gifte w'Lesegos I had good
iuct: mith my funting today. i caught two rabbits and I mant to
```



```
tag lived. In keeping mittm their queen's nem status, they said *
```



```
They collected gatth and dung and saeared and decorated life's
EOurtyerd. They dret batef for hat: Stamped her corng au things
looked quite ordimery on the surface because Lesego also ifked a
pot of beer. to one noticed the expression of anguish that had
crept into Life's face. The boredom of the daily round mas almust
```



```
the teer - brewers to her busband to all the pepple who called,
she found no one with mhom she could communicate mhat had tecome
an actual physical pain. ffter a wonth of its she was near
Eoligase. Due moming she mentimmed her agoney to the beer -
brewers : 'I think I have 㐘的e mistake, marfied life dGes't suit
#E:
find they replied sympathetically: 'You are just getting used to it. ffter ali it's a diffepent life in Johennesturg.
```

The neighbours went further. They were impressed by a marriage they thought could never succeed. They started saying that one hever gught to judge a human being mho mas both good ard bad, and

Leeego had turned a bad moman into a good woman which was something they had never seen before. must as they mefe saying this and nodding them approval, Sodom and Gowarah semted up all over aģin. Lesego had received urot late in the evening that the new forn calves at his cattle past mere dyings and earby the next norming he was of again in tis tructa

The old, rechaes mild monan amakened from a state near death with a huge sigh of felief. The transistor biafed, the food flowed again, the men and moden reeles aromad dead urumbm Sipply by their din they beat oft all the unwented guest mho nedoed
 Him this wes me mife for him.

Three days later Lesego unexpectediy was bach in the village the Calves mere all anaedic and fhey had to be trotegh in to the vet for an injection. He drove his truck straght through the fillage
 in alara to her friend.
"The husband is tect" she mispered fearfullys pulling life to one side.
'Agh', she replied infitably.
She did dispel the roise, the mengand the drink, but a milatager mas driving ber to breab out of a atay of infe that has like death tu her. She told one of the men she'd see him at six O'elock. At about five oclock Lesego drave into the yard mith the calves. There mas no one iawediately around to greet hiw. He jumped out of the truck and maked to ore of the futs. pushing open the doof. Life mas sititing on the ted. She loodied up三ilently and sumbnly. he mas a litile Eurpfised but his mind mas

```
still distracted by the calves. He had to settle them in the yerd
For the night.
```

    .
    'hill you make Eame tea', he said. 'I'm very thirsty,
    There's no sugar in the house, she said. "I 'll have to qet some.
Something irrotated hin bet he hurried back to he calves and his
wife malked out of the yard. Lesego had just settled the ralves
atien a neightour mathed ing he mas very angry :
Lesequ, he said bluntly, 'We told you not to wary that moman.
If you go to foe yard of haditholdola nom you'il fing her in bed
with him. Go and see far yourself that you way leave that bad
moman!.
Lesego stared quietiy at his for $\overrightarrow{3}$ moment. then at his gern pace
as though there were no haste or chaos in his iffe, he ment to
the hut they used as aik khen. A tin full of sugar stood there
He turned and found a knife in the cormer, one of the large ones
he used for staughtering ratte, and sipped it into his shirt.
Then at his onn pace he malbed to the yard of Fadithotolo. It
looked deserted, except that the goor of one of the hits mas
partieniy open and one cioced. he kicked open the door of the
Closed hut and the man within shouted out in alafe On seeing
Lesego he sprang comering into a corner. Lesego jerked his head
back indicating that the man should leave the roow. But
Radithobolo did not run far. He wanted ho enioy hiaself so be
pressed himself into the shadows of the fubber hedge He emperted
the usual husband and wife scene - the irate musbant enfsing at
the top of his vaiceg the mifes hystericel in her lies ind self -
defencer Bnly begago maljed out of the yard and he held in his
hand a huges blood - stained knife. On seeing the knife Fadithobolo inwediately fell to the ground in a dead fanta There vere a fet people on the foutpath and they ghrant into the rubber hedge at the sight of that kitag.

Very soon a wail arose. People clutched at their heads and began ruming in all directions crying yol yo! yo! in their shocta It mas sone time before anyone hought of calling the police they mere so disordered becauce parders outright and violents was a
 only Lesego kept coul that evening. He was sitting quietig in his yard when the whole poince orce came tearing ing Ther longed at him in horfor and began to thoroughly upbraid him far pooking se unperturbed.
"You have taken a human Eife and you are cool like that!" they said angrily. 'You are going to hang by the neck for thism It's serious crime to take a buman life.

He did mot hang by the neck he hept the cool, heat-above-tater indifferent looky pight up to the day of his triale Ther he locked up at the judae and said calaly: fall the truth about this matter is, I had just returned frow the cattle - post. I had had trouble with my calves that day. I came home late and being thirsty, asked my wife to make me tea. She said there was no sugar in the house and left to buy some. my neightour thathata came in after this and said that wy wife mas not at the shops but in the yard of Radithooulo. He said $I$ ought le ge and see whet

up about the sugar first and in the kitchen I found a tin full of it. I was sorry and surprised to see this. Then a firs seemed to fill my heart. 1 thought thet if she was doing a tan thimg uith Radithobolo as fathata saibs I'd better kill her becabse i commot


Lesego had been doing this for years passing judgeatent on all aspects of life in his straightrormard, uncouplicated tay= The judge, who was a white eans, and theretore not involved in TEuana Gustom and its detates, was as much impressed by lesegas manner as all the villiage wan had been.

This is a crime of passion, he said sympetheticaly, So thers are Extenuating circustances. fut it is still a serine crime to take a huan life so i Efotence you to five years imprisonement...*'

Lesego's friends Sananas mho mas fo take care of his husiness affairs uhile he mes in juil. Eame to visit Lesega stilh shaking his head. Something was eluding hin about the mole husiness as though it had been planned from tine very beginnine.
'Lesego, he said dith deep sorron mity did you kill fhet fuck about? you had legs to malk amay = You could bave walked amay Are you trying to shou us that rivers never cross here $?$ There are good women and qoou men but they seldow join their lives together. It's aimays this mess and foolishness.m. = '

A song by Jin Reeves mas very popular at that time a 'That 's What Happens when Two Morlds Coolides when they were drunts the beer - brewing women used to sing it and start weeping a hay be they had the last mord on the mole affair.

## Witcheratt

It was one of the most potent evils in the suciety and people afflicted ty it often saftered frow a kind of death - in - life. Everything in the society mas a mixture of centuries of acgured wisdom and experiences so mitcharaft uelonged there too: something people had carried along with the from ancestral times. Every single villager believes that at soue stage in his life 'something' got hold of hime ail his anidgis died and his Life mas conpletely smached up. They couid give long and vivid accounts of whet heppened to then at this time. The accounts mere as soliu as the reasons people qive for believing in God of jesus Christ, so that one cannothelp but conclude that if a mole society creates a belief in something, that something is likely to become real. But unine Christianity mhich proposed the belief in a tender and wertiful God eager to codfort and care for man, there mas nothing pleasant in this "dark thing' in village iife. It was entireby a force of destruction which peopie experienced at many levelse since in olden tioms the suppeme power of sorcory or withcraft mas vested in the chiefs or rulerss it can be assumed that this force had its source in a pouer strutture that needed an absolute control over the people. Over the years it had become disparsed throughout the mole society like a lingering and walignant ailaent that mas difficult to cure. Political independence seemed to have aggravated the disease more than anything else because people nom said: 'Our old people used to say fhat you can't kill soneone who is not your relative. You

Gnow what you are going to tate from your relakive. Fut these days they are filling everyone from jealousy...

This anaiety, that people mere vabmerable to attactor to assant from an evil sourcen was almay preseniz so that when an otininery villager started a new yard and betore he put up his fences he \#ould eall the Tsuna dotior to piace protective chans and medicines all around the yard. He would call the Tsuanz doctor for almost every evant in his infe $\quad$ for herbs to protect him in his employment, then he marrieg, when his children were borm, or mhen he mas taking a Jonq journey from hone since supposediy the society $\quad$ सas bath christian and fationet, pecpis lathhingly Explained theif beheviour hhe : The baloi are trmuting us. The baloi are those peopie mitt a bad heart. fo one operiy adfs around mith the wark at the belois so we don't fnob who they are. Yery often I cen be youf ffiend and laugh and jofe mith you. Then I see that your infe is picking up and your goode are increasing. so I qo to the Tsana doctor for adicine to kill you just
 from jealousy but they dor thow how to kin people in this Fay Eatcmanz people fnow bou terill. This is hou they kill s some day, some one sight approsin me for four tesspoons of fee lezves, mhich I iend to him becauce I thint he ie in neede Fut be takes these tea leaves stranght te a Tsuana doctar mho majes a medicine out of it. Suddenlys wh whole life falls aparts a siriness enters
 abay, I go and consult a Tsunas dector. He throus the bones and straightemay sees the cause of my sickness. He says to ze : "Yu
remember you gave so and go four teaspoons of tea leaves? welly he is injuring your life. $\operatorname{lf}$ life is like this. then all the people are afraid of each ather. There is a tendency these days for people to dislike consulting the Tswana doctor because they often find that he has not the polaer to drive out the babion and they often weste money consulting hime but the baioi are troutling people. =

To compincate matters further, people ofter used their omr resources and wisdow to explain ailments inte walnutrition and malaria fever or any other kind of ordinary sicimess thet could be treated in ehospital. so thet everything in the end wes reduced to witcheraft. Andyef, tentatively, one coult concede that there mas a terribie horrar present in the society = Has it only fuman evil, that in some inexplicable way coule so direct its energies that it had the pouer to inflict intense suffering or even death on others?

Fime - matele belonged to that section of the village who rationalised quite cleariy : 'I hou I can be poisoned and so meet my end, but i cannot be betiached. I don't believe in it. They were the offspring of families who had deeply embraced Christianity and bho mere requiar church - goers sthen the hospital opened in the villages they had all their ailements attended to there and did not need to consult the Tseane doctor.

All this provided sode mental leverage to sort out the true from the false in the everyday round of village lifes but not indunity to strange for ${ }^{\text {G }} 5$ of aseault.
of all the people in her village ward, Mma-mabele lived one af the most unspectacuiar lives. She had been born in a year mhen people had reaped a pariticularly rich harvest of cont and she was named, mmamatele, the corn wothers after this event, tiso, the contentment and peace people feel bhen assured of a year s supphy of food seemed decply moven into her personality she moyed around the vizlage quietiys never seeming finstered or anmious about anyiting. When her parents and grand parents mere aives she had shared mith the the fhythic life of peotie mho live oft mhat they can reap from the Eartha but on their uesth she seened to find herself incapabie of moving gut to the fands for the
 to plough it. Her fanily was feduced to her sister magita and her illegitimate song panophi, herselt and hor oum inlegitimate
 relatives, her sister maggie hav moven oni into the viluane and offered to do any Ehores pillage momen fight meed bone bof the




Over a nuaber of years, after the birth of her chileq mind hadela had acquired an unpleasant nickname in her surfoundingsm she mas called 'heman' and it was 解ant to iaply that something mas not quite right with her genitals, they mere fixed up, a codbination of male and female. The rhmour had been spread by a number of men who had wade approaches to her and mow she had turned dom with
 said.

The men never looked up as far as a quiets sensitive face that might nave suffered insult or injury. The moly value innmen were qiven in the society mas their atility io have sem formeryas
 the man ty whom she had hat her childe at least he had wartioned it before she conceived. Fhen he sait fothing pors and as som as
 disappearyd frow the village There bes mothing else to leame from men who boasted : 'the pich them off on our singers, one two three four fivet. There mas nothing else to rpphace the knotiodge that a man and a mown belonged togetber, in a faiky bircie. What the men resented, tocause it mes pares pre to come race to face with a woan mot mecessafily in a frenty about satisfying her genitals, as they did. So they spread the nickname. he -
 prong snd a deep sencitivity to feet pain and desist from repesting errors was all that stood betweon her and the wisery

 Matele aiso fomm a job as a housebeger with partioudarly good employer who was inpressed mith her quiety fasperifun porsmailty and her ability to worth hard in a neaty orderiy aby at the end of the month Max-mabele cane home heaped mith treasures a sainay thich was taice that of her sister haggie, a reloder of old cotton dresses and a pair of shoes. The tur sisters made tea, then as darkness fell they sat sutaoors their backs heaning against the gud hall of a mity and happily pooleu their salanios tugether on

Mma-mabele's lap. Between them they had a fortune, in terme of
 .

Mabele's Ealary. Mma-hatele's Eabary alone coulu faed the mole family for a monthe So she sat ith her head to one sidey and aith a thoughtuls serious faces morked out their maget for the amoth.
'I think we should start off by buying half a bag of corny she said. 'It mill last us two wonthe and qive us time popick ut a little.

Maggie nodded her consent. Corr gr abele febays pasted ponger than halt a bag of mealie meal because when the crra aje stamped it was separated into tho heaps one of rough grams and one st
 first about ten mingtess to whin was then added the beap of
 porridge to an enturnous 512 E .



 finiched moun

'I thind you would like to spend this wong on mothesy' she said. 'Tanophis schood shirts are int tatters and air bes fof Virginiah only costs sixty cents there will still pe something left over for a dress for yourself if you ilke. For ayselfy in have need of nothing mow.

As maggie put the $F{ }_{5} 50$ note in her poctet a ma-mabele added



They all ate mell that nights heaped plates of poridige ane tripe, with the greasy intestinat fot of the gy richly spread
 sleep. Eut the tuliowing worning the strange story bugatix

They were all sested butcoorsy eatirg a breataast of soft porridge mben the sinall boy banoping began be stape intentiy at
 hair, fy funt ?'

HaA-Mabele paused, surprised in the act qu putiont Epoontul of porridge into her wouth.
'But I haven't cut my hair; Barophis' she said.
 gut on the side of your head.

Apprehensively, Manfabele raised hor hand tie the right side of her head and mith sucdenly trembling fingers felt the sucoth, Sald patch. Her fingers pecoiled in atarme wht in a ghith practical, dective say she stood up and went to examine the nearly bare interiof of her nut. The slepping mate mere neatly
 corner and she bent gver and searched the bars marth buor for iraces of her cut hair. There was nothing. form fach and biogi human boing could have entered her hut at nighty she had herself unlatched the door frof the inside in the early zorning. For a gonents she leaned one hand agairst the earth wall of the muts

could have touched her life - the baloin On an impujse, to rid herself of the hideoussmhnoth presence that had invaded her life during the nighty she malkeg back to her sister who mas stivi seated noar the fire eating her porridge and said : hadqie, you
 around life thism
'What can the metter be?' haggie asked, frightened.
'I think it is the baloi yho have come to nes Man-habere said, almost in the same matter of fact voice with mhich she had discussed their budget the night before.

You should ge anti see the prophet git the thurch of can tell Lekena. bekene bous about these things. They 青ight help us, haggie said.
 Feplied aggressively $\quad$ And mere mat to get it ? me are poor. Eut I don't echeve int then, so we whet foep this troutie to ourselves.

Heqgies as the younger sister, fopt silent. manhebelamas the strength of the houchobd and all her judgeqente on iofe and people bers sanc and mind. Doedientiy maggie cut off anl her hairs ther they both left howe for mork. it was a Saturday Gomings and the childrens who were not at school that day spread around the story of the patch of hair that had been cut out on maj-habele's head in a aystericus may uring the night. The news soch reached Lefenas the Tsuana doctor of theif village bard, who lived bareiy ien yards anay frou han-habele.
'I have a customer; he said to himeelt.

When mas-Mabele returmed from work late that atternoon she found Levena patientiy eseteu in her yard. He greeted her mith unconcened proprietory imerest.
 hair ! mbet hewa you wone with the mothir $q$
'I burnt it,' she said, seating herseit politely nete nim.
'It's a good thing you have destroyed the very thing with which Your enemy wishes to injure you. I whet sey I tas uery surprised when the stery rethed we fins morning I thought a wo could
 one. I must rash to help her" "tinth these mordes he fegnhed under
当edicirex

Hma-mabele tiad begr iogting at him mith an apogal tor help
 the beloi had visitad bet and she was deeply atrait of the event. Fut when he produced the bottie of aedicirie, she enippessed her
 paritig mith her money

 forbidden to tes to use fsunta emedicine.

 Tswana medicine thet can help you:

Ljke all his clamig the Tswan doctors Lekena had consideratue dach and courege. They mere like gyanastic perforbers of a very íuaginetive kima and for centuries. in their fraditiong they had Explained the morld of phenomena to themselves and the people. They were the most clever wen in the society and their holid on the peonie was very strong. f点 boot a cold and jogicil mind to analyse all their activities because in spite of fepeated failures in their gedical treateme of peopieg they mere sill







 Gure beab-hable serted it but for hercelf - ihere bere poisonous shakes and seprpions and nonpansous onesw bebena* treatment only surcesder when the snake and scorpions were non -
 Rair?
'it is trie I ab puzzled, hekena' she said. 'I have mever seen this thing before on myelfa hy hair mas truly dit out like a smooth part of wis skin.

There are no secrets heres ma-mabele. Everyone fnows you now have a good job. Someone is jealous of you and mante you for lose that job: he said.

At this, she compresed her lips again. No one else had experienced that yoar of near starvabion behind hern at bines she had stumbled around fant and sizzy mith hunger. Mhatever else

'I '.ll htom the bones for you' bekena said persuasivelye' The bones will helf we to see the one tho is injuring your life. Throwing the bones is cheaper than the mediaine. It only gost $R$ 1.00

Mma-matele shook her head Erowlys To show that he only bad good intentions towards her, Lehera buuches his hands over his heart. Everyone can see my heart, he said. 'There is no guil thing in it, and with this ascmfaces be departed.
 unhappiness to be atificated by the things fhat duelt in the dark side of human tifes Formermy fhe stories had come ta hef by hearsay. but their end mes all the same - the peopioz so atficted Sat dom and began to fotz they would mot mort ar do anything because they helieved that the very attempt to prosper in life had trought the affliction on thent they sat life that untion they gied. Hhereas formeriyg her fife had been a vaguely pleasant round of mork, sleep and iole chatiep and gessip. it turfed from this sunlit world to an inter forld of glogmy oroouing and pain.

There bas something forribly disturbing about the nights. They almays began the sabe may. She would see a saally pointed yellow light, which was followed by indistinct black shapes that pubbled in front of her with the liquid flou of mater. Then she seened caught up in a high mind - storm and mas dashed about fhis bay
and thet. Eut more persistent was a sensation that she was being strangled by an uncen hand. Then one nights the source of her affliction took on EnGouien forme It mas a aisemapen thing halting towards her, mith a huge wisshapen face she lay on her side that night and the thing, it locked ilfe a grotesque gan, bent and pleced its modth on her chest and pressed a forefinger and thumb into her foretread. She mas quite ponerless to protest or movet she just ley thereg her heart mildly pounding mith fear. It ues some tiae betore she foghined tor sences and peainsed that Ehe bas quite alone in the dark hut. Thinaing she had seen the Devil or morse, she arose tremting and kneeling upright in bed


AS she Eaid these mordse a soft haugh sounded just tehind her ear. She groped around in the dark for batches and int the sumil oil lanp veside her bed. Excert for herself the hut mas quite Eapty, She set up tor the rest of the might too atrais to sieep. ft one stage she crisg dut : Dh poor mes mhat mill become of we nomi.

The following worning sho folt the pain. Thst as she was in the midst of her mork at mid-horning. a bloustrict her on the head. She slowly poged frod end te end with the vionence of it and she held on to the house hold broow for sipport. She blinhed her eyes rapidly in the intensity of her pain. It mas some moments she Etood like that, completely ingotile, and the pain hanging there like a dull, heayy meight in her head as though an unceen ghoul had fastened ite mouth fhere and mas siomby suching out her brains. This heppened repeatediy at the sate time sach torning.
until on the third morning her employer found her like thata Clinging to the brgou in her pain.

 say it, but she nid mot mant to lose her job. But then neither did her enplofer want to Bose her. Good nouseteepers mere hard to come by: so she made a sympatitetic arrangement for mmehabele to tate tho days off as sick - leave año go to the hospital for a Gheck up.

Lefena, mho now mept a sharp eye on hadhabele syard, hoded his head in satisfaction as he sem mathabele rode home pong before her work hour mas up. She mathed with her heed bent mroody and Mournfui and she hat a stan bag of oranges sung over her left shoulder: She fad hardy entered her yard before he foblomed ciose on her heels and periamed m How is it you are so eeriy

'I an sith, Levarin, she said. 'I have just cone frow hospital.
'Whet is your sichiness hathabele ?'
'I have a terrible pain in ay heau. Then she patesd and mith a note of Eurprise in her voice Eaid x wes endined by the doctor and he said I an quite a hearithy person. Fhen he asked shat food I was eating and he said that crushed corn and meat is not erough: that is poor iiet. i should try to eat some granges tog. The pain in my head ${ }^{\text {inght }}$ be cabsed by poor food.

Lekena bent his heat in deep thoughs then he said "They don't fonow exerything manhabeles i bold you your irouhbe comes from

Tewana custom and $j$ cem helpyou tog. He loobed at her


 Life. He has spread such a bad word about you in the viluage that i am asheand to repeat it.
 infure Ge, she seid. 'fe mity cares Ebout drink and the bed.

 said that bad mord abot me my efecial parts are quite mormal but a moman cen be toc mert hurt by these werg whimbis why refuse ta shom then.


 Mra-hatele jerted her hedd to one side, inpetimity =

 Tone who mould laugh men a person mentions the natue of the lord. This thing which i see rob lubghe when i pray to the loru. This so knocked Letene of his medicai feet thet he ofen in hic breath oith a gesp of surprise : You atan you heve sent a nem
 tell what mill happen these days, now thet we have independence. After he had left. she sat in the shadon of the mut and slouly ate some of the orenoes, put they diont help her: She fived mith
the affliction Omce she realised thicn she never acked for cick leave zgain. The prin took precedence over zverything else she experienced : sometimes it mes like a blow in the head sometimes it was like a hlow in the heart - it goved from place to place. Soon her whale village ward noticed the struggle she whs waging Hith death. She becane thimer and thinner. She todt to leaving very early for mork, would malk a litile bay and then sit dom in the pathay to rest. frod she did the same on returning nome in the evening.

Towards the end af that year her employer and family ment abay on a month's holiday. The strain to keep het job had reduced haaMabele to a thin skeletonm She seewed about to die. She lay down in her fot like one stummed and dead for gany days. Just mhen everyone expected news of her death, she suddenly recovered and began to eet voraciadely and recover hef healthe she mes soon seen about the village at the daily task of draming water and her

 you, like the rick poople?
 one to help the peopleg not evan bod. ferald mot sit fown because $I$ am foo poor and there is no me tase bo teed my children.
it is lonely at the iands where the people go to plough. These lands are vast clearings in the tush, and the wild busts is ionely too. Nearly all the lands are within malking distance from the village. In sofe paris of the bush where the underground mater is very near the surfaces people made litile rest camp for themselves and dug shallow mells to quench their thirst mile on their journey to their oun lands. They experienced all kinds of things once they left the village They could rest at shady matering places funh of lushs tangied trees with Gelicate paio gold and purple widd floumes springing up betueen soft green moss and the chivdren cond mumt around for mild figs and any berries that might be in seesorn fut frow 2958 , a seven year drought fell upon the land and even the watering places began to look as Dismel as the dry open thern bush courtry: the leaves of the trees curled up end withersdy the moss became dry and hard and, Gnder the shade of the fangled trees, the pround turned a powdery black and mhite becase there was norain. feqpie said rether fumorously that if you tried to catch the rain in a cup it woulo only fill a iesspoon. Towarus the beginning of the seventh year of droughts the sumer had become an anguish to live through. The ait wes so dry and waisture free that it burned the skin. ho one hnew what to do to escape the heat and tragedy was in the air. At the tegimming of that suamers a mumber of merg just went out of their homes and hung themselves to death from trees. The majority of the peopic had lived oft crops but for tme yare pest they
had all returned from the lands with only their rolled - up stin thantets and cooking utensis. Only the charlatentes incanters and - witch doctors made a mile of money ubring this time because
 talismens and herbs tee rut on the plough for the crops to grou and the rain ta fall.

The rains mere bate that yeara They eame in early houenters with

 the Earth and z rich thromith of gean thinge sprang up zuerymers
 to hear the procianation of the beginning of the pioughing SEasons they stirred thenselves and whole tamilies began to move off to the lands to plough.
 Early for the bands. They had a donkey cart and piled everything onto it, Molgobja - mho mas over seventy years oide two inttle girls, Heo and Fosegong their mother firg and an ungarried sister, hestas and the fathor and shpporter ot the fanilys Ramadi, aho drove the donkey bart. In the rush of the first hope of rain, the man, Ranadin and the two womens cleared the land of thorn bush and then hedget their vast ploughing area with this same thorn-tush to protect the future crop from the goats they had trought along for 百ilk. They cleared out and deepened the old Hell with its pool of mudy mater and 5 till in this light, misty rain, Famadi incpanmed tmo oxen and turned the earth outor mith a hand plough.

The land was ready and ploughed, wating for the cropen ft right, the earth mas alive fith insecte singing and rusting about in
 auay the rain cloude fled abay and left the sty bare. The sun danced diazily in the sky with a Etrange cruepty gach day the Land mas covered in a haze of mist as the sum suthed up the last drop of woisture put of the earth. The fanily sat doun int de三pair, maiting and maiting. Their hopes had run so highs the goate had started producira mill, mich they had eageriy poured on their porridqes nom they Ete piain porridge mith me milk. It mas imposcible to plant the corms maize, purpin and metermelon seeds in the dry eartho fhey sat the mhole day in the shadou ot the huts and aven stopped thinking. for the fan had tied audy Ondy the childrens freo and Roseyang. were quite happy in their Bittle girl morlde They earied on with bheir game of maning house like their mather and chattered to eath uther in lights soft tones. They maderindren from sticks around wheh they tisd rags, and scelded fhen severely in ati exact initation ot their own mother. Their voices could we heard scoiding the day ung : 'You stupid thing when $\frac{y}{2}$ send you to oram bater, why to you spill half of it out of the bucket! 'You stupid thing! Can't you minu the porridge pot bithout letting the porridge burn!' And then they would beat the rag dolls on their bottoas mith severe expressions.

The adults paid no atemtion to thiss they did not even hear the funty chatterg they sat waiting for raing their merves mere stretched tobreabin point miling the fant to fan out of the
sty, Nothing was important. beyond that. All thejr anjmals had been suld during the had yeare to perchase food ato of all their herd only two goete ners left. it tias the momen of the finiuy who finaliy broke dom umber the stran of maiting for rani= pt was really the two momen mo caused the death of the fittive girle. Each night they started a qeired, high pitched mailing that jogan on a low, Bournful ncte and bhipped up to a frency fhen they would stamp their feet and shout as though they had lost fheir heads. The men sat quiet and self controlied i if was important for men to gemitain their self - control at al fomes mat theit nerve wes breating toon They binen the women mere fatmed by the starvethon of the coming year
 he was very young and the customs of the ancestore stin fuled the land, he had been witnese te a rain - making ceramony and he Game alive a intiles Etregghing to recal the detable binch had been beried by years and yene at prayer in a Ghtictian church. AE soon as the wists cieared a intile: he begen conselting in whispers mith his youracet son, Rabadi. There tass he saido a certain fain god tho accepted ondy the sacribice of the fodies of children. Then the rain would falle then the crope mould grob, he said. He explaned the ritual and as he talked, his momory becane a conviction and be began to talk with unshakable authority. Ramadi's nevrves were sanshed by the nightly wailing of the woun and soon the two men began whispering with the two mowen. The children continued ineir game syou stupid thing! How could you hove lost the inoney on the way to the shop you must have been

```
playing again!.
```

After it mas all over and the bodies of the tar littie girls hat Leen spread across he land, the rain did not falu Instead, there mes a deathy silence at right and the burouring heat of the sun by day a taprors antreme and deeps overmened the mhoie family. They packed, rolling up their skin inkakets and pots. and Hed back to the village.

People in the viliago soch moted the absence of the two intile girls. They had ined at the lands and mete buried thefes the family said. Fut peopie noted their ashen, terror sticken faces
 hou ? And the family replied that they hed just unedn fnd people Eaid amonget fhenselves that it mas strange that the tho deaths had ocrurred at the same tione And there was a feening of great unease at the mmaturat logis of the famity soon the police came around. The Fanily fold them the same story of death and burial at the lands. They ain not frou mat the chilidren ham ifed of. So the police esfed to sed the graves. At this, the mother of the children broke down amd told everything.

Throughout that terpible sumer the story of the children hung Life a dark cloud of sorfoa over the village, and the sorfou was not assuaged mhen the old man and Ramadi were Sentenced to death for ritual aurder. All they had on the stiatute books \#as that ritual aurder tas against the law and aust be stamped out mith the death penalty The suhtle story of strain and Etarvation and breatdoun mas inadmissable evidefme at courta but mil the pecple
who lived off crops knew in their hearte that only a hairs oreadth had seved thea brom sharing a fate siminar to that ot the Mokootja familym They could have hilled something to mele the Fain faly.
do day passed uithout ite news. and in the early woming the old
 their malking sticke tightig tapping the mpound fuo reguiar kqotla qoers; kelapile and Thatayaronas aet aach ghter just as they were about to enter the mide, semicircular poonen enclosure
 each left hand and were dressed in their heavy grateoate as there was a chill in the air. Kelapile was abreat stooper aith age and somemhet absent minded. Thetayarone was thing upright. Etill with a sprimg in his talf and a loud, authoritative voice that sounded lige a deep drum in his chest. They offen dominated
 human natures Thatayaronag because he bifed to mote his voice heard. After they had greeted each otherg felapile asted :
'What could be the metter moder discussion todays Thatayarona $?$
 not know the proceedima for tounym
'We hearb thefe was going to be a qovernment pronouncement about a new way of gathering tax, Thatayarona boowed. But 1 doutt it can be done today because all the headmen have not yet been informed that they should attend kootla. This news suddeniy arrived late in the atiernoons so the pronouncement may be given a day or tho later...

They set their stode down neer the mooden falings and For a time

 old and very ill ant qiver to turning ap on duty an any ond fone.






 burcaucratic world mas fasi devotring up the activtes githe ancients rambing kotla mord. They had tafen gverg brou the chief, the duty of hand anlocation, hater fights ane thincts ike







 wit, misdom, wealth of experiencs gr depth ot thought. AEl this Gade the kotla morld a holy morlo that quvef at its aton pace and time and tug gld een sat dreating by the welves that garly *orning $-$

They stirred a little as a group of people showly appreached the fgotla. As they came neary the tuo old men moted that the slout govement of the group mas due to the fact that they had a fint wan in their midet. fe mas very tall and wathed mith hic fands stiffly at his sidess independent of aid from his conpanionsy but he walked awhardy with lous heavy paced fogtetepsy lifting his feet too high off the grounc each fime. he zareat aneat of him

 blind man's companions were all women and they sorten thengelves out into various groups as they sat down on the gromid. y young and good locking woman toqether with an ole wonan whe had her head heavily bandaged, sat on the right side of the binn inang and a group of four women hudded hogether on his left side The two old wen louked at this strange gathering of people with interest and could matae mothing of what their probleat could bes hut it looked like meing an interesting day melapile bert over and whispured ta thataymona :
'Women are always poking at each other but i wonder who could


Thatayarona chuckled $\begin{gathered}\text { th } \\ \text { delight. He already iagagined hs voice }\end{gathered}$ booming over the assesibly with witty observations. Iust then the old chief arrived in his van and eade straight for the iqutla. A number of gld men like felapile and Thatayaronag uho acted as his assessors. alse appeared and settied themselves on stogis near him. The chiet, tho these days morially prepared himseit te doze
when proceedings bored himg also looked at the gathering with interest.
'I believe this case cones fron boora - werp maris' he beqan oriskly = 'I have received a report about it from headean Serekete who says it has so wary conplications, he juct toes not brou where to begin. 'He patsed and asted ${ }^{\text {w }}$ 'Hho is the otner of this case ?'
'I am the gooi locing young moman Eaid quietiy.
'Speak then, let uc heaf what you have to siys'
'It was four years ago that my busoand heres gobosabang came to Bulabayo to zttend at the senool for the blind. $\begin{gathered}\text { tons a helper at }\end{gathered}$ the school. I libed all his mays at that fimes so when he proposed marriage to me, ${ }^{[ }$accepted him, During the year we lived together in my country me werg happy and the farriage prospered. It was wy hustand's idea that me return to his country but since then nothing has gone riqht mith the marriage. It's the first time $I$ have seen joalousy and spite such as paiste in this village and people here have no love or respect for a foreqin person. by nane is foce but inear gyself referred to as uthat Sindetele women. It mas not long after we arfived that i gegan
 words to him were that $I$ was taking lovers behind his back and not a day passed minen he was not quarrelling with ae about this matter. \#hat does it help to say "The words of those people are not the truth. ${ }^{\text {a }}$ He cannot ses and is dependent on all the posion uhich is pouredinto his ears by others. For thres years if bave
lived in misery and the day came when $I$ could stand this strife no more. I thought : People's joalousy for we is burning my back life a live coal resting there $\quad$ shell go back to ay oun
 because mhen we marrieds as is our custom, Govosadang had offered ay people Gatile They feared they mould have to feturn the gifts so they mere not pleased by my reappearance. "Oh no, " they said, $\Rightarrow$ return to the husband. Jealously line that is a netural thing Aftef allg you are a beautiful woan. "Eut i rested there for thres anths to settle dy aind. Gn ay return $I$ Found that another boent now ocrepied my yard and my hatiand. She hed been recently bereaved of hef own husband and had made haste to take another che ciaias that she orfered Gobosamang all her money and moridiy goods, minch he hes aiready eaterg and she demands thet the money and goods de veturned. For sone days she mound mot remove herself trog the yard and it was ony when she had assailted Gobosamang s mother that he rembed her by force.

Appreciative mods from the chief and his assescors greted this simple and straghtormard statenont from the monen roses but it mas escential to bring out ail the points of the case before any comment conid be wate.
'We have heard yous Roses. the chief saids already deepiy involyed in the affaip. He shitted his attertion to the old mouna mith the heavily bandaged head s, How tell us wotimer phat you have to say..
'I am Galeboe Lentsue, the mother of Gubosamang heres she begar.

 Some time and returned mith a good and beautifel mife, mhich was something peopie did not eppects as he is divod fhe berfiage filled everyone with monder and people ever comented that Gobosemang uas a lucky matindeed. Then I noticed that this very quod luck had created a medness ifs my son's mind. he could not rest if the mife mas not nearby argother, is it mot true that gy mife has fallen in love with another men ? That is mbet people tell me:" He was very nervous about it and y used to pacify hin s"Wo Gobosenang she has juct gone to irat mater inte any other bife. Besides no one is the omer of any other person so you should rot expact the mifeto be tied to yous day and aighta" But nothrg I could say mould reavo this wodness frow his head. By the fie the mife ran zow i mac pyhusted. Gobocamanq became very inl for a fow days The day in infored hin that the mite had Fun away he uropped to the ground in a dead fant. ithought he mas finished ard done for, but no, he stood up after tuo days and mithout one word to mes he matied out of the yard and feturned a day later with thet mestegain moman here, Tsietso. 1 mas very shocked and afraid. i approached my son secretiy and said Gotosamang: you cammot bring a mosmagadi into the yard. You know that it is tarely three wonths since her husband passed away and by custou you should not be having relations with a moañ like that. You can diex" It mas as if my son were made He mould not hear anything $I$ has to sy, so fept quist and ieft this
untiealthy matter to pursue its course. ffter three months the Hife returned. She seit she bad been forced oy her people to return to her hatur hushond end inded she had her rightup place there as Gobosabang e wite. Fut do you think ne coub persuede that wesmagadi to leave ? She bas put up to her rnophess by my son who chose to debiberately iqnore his mite gobocangng e Fightul mife and $I$ mere foreed to share a hut fhile he continued to live with the moswagadi. Theng the other days Gobesanang e wife manted to make sone fat gabs for the evening meal. She prepered the flear and everything, then noticed thet there was no cooking fat in the house, se she ment to the shop to buy some. Dne her return she found that the basin of fiour had been throm into a bucket of heter a who has done this ? she asked . The

 said: 'tsietso, you might have thought i was ioting here but I sam you throw the fions into the water bucket fno f mould advise You to water your wanmers and not have boo much to say for yourself in our yerd. You are the person mho is in trobibe not Fose. "These bere peseful mords but to my surprise, Tsietso picked up a big stone and threw it at my tead. It jnst missed. Not satisfied mith thats she then grabbed me by the pars and pulled them hard. I have a pain in my head to this tay That mas bhen Gobosamang agreed to reaove that arosuagad from the yaran Troutle and dannation mere piling ep on the head of the ofind कat, Gobosamany, se attention next shifted to hine
'Gobosameng, the chief sajos with a surprised expresejon. 'Tell us if all these thinge that bave so far been said abotet you are the truth.

The tind man segmed to be thoroughy enjoying his prodicament. That anqelic white toctied smile lit up his face.
'I have nothing to say for alyself, he said. 'I can see that 1 am in tig troutle. Eut the truth has teen Epolen so fer.

The chief shouk his head slowiy Expressing his asazemert that a bind and hendicapped man hifae Gotosamang could wake such an impossible mudule of life he ney tarmed his atiention to the group of four women huidied together.

I suppoce you are the pogple ot horule ward frod mhich Tsietso comes, he seid. 'hendman seragete toh we that is the wara of Teietso.
"Yes, be are the people of morule mards. one of the mown spoke up. Andi ue tave sccompanied our child tsietse hefe to see that fustice is donz by her at fhis court. She hes qiven Gotosinang all her money and moridiy goods mider the false inpression that they would staft infe together we were surprised to find her Get tact into her oun yard penniless, and we fant all the things she gave to Gobosamang returned.

I hears people of Morule mard, the chief said. 'TEietsog teli us your side of the story.

Tsietsog a tal3, thin woman with a loud and vigorous voice looked at the ground with an oftended ait as she beqan to speat: *
'I was ainding my own business, mind you, when Goteosamang came meeping into my yard. "Tsietsog, he said. wou ape the only one mho car understand my pain as you have oniy ferentuy lost someone you love. hy mife is gone and dead by nom. I shall never see her again. Let ue join our inves together and comfort each other." So 1 said $z^{n}$ Gobosamang you mow year of gourtiry mast pase before $i$ can be cleansed and take another wann i an mot available. fro he said "Oh any people have broken betom and no harm has come to thew. 煎e dont believe such things any morex I know that as a fact toog thet peopie heve broten the custon of observing moseagadi and ivyed. The trouble mith Gobosameng is that he appeals to the heart. He is iike a suall chind who must of cared for and when i sat hat weeping like thats wy heart was filled mith pity and $\frac{0}{2}$ agread to his proposal and ment to live mith tivas.
bhat are these goous you hava given to Gobusagang pa the thief asted.
$I$ had K 300.00 mhich $I$ gave to Gobosamang, she saib we mere to use it for our infe fogether i gave Gobocameng the goney on the understanding that his mife had beparted forever. he said we should buy cattle and improve the yard. bie mere plamming all these things, together when the wife returned.
'Gobosamang. the chief asted. Do you still have this RJ00.00?'

The terrible blind man still smiled a We have esten all of ita he said.
'Tsietso forgetc that she has four children and how more we to feed then every day ? I have no enployment.

The essentials of the case heving been heard. the court relaxed from its pocition of attentive instning. it was nou tione for the assessors and the chief to mate knoun their yeus on the case. Blmost immediately Thatayaponas orum - like vace rolied ouer the assendiy.
'This case has many profound pointes' he said, inporiantly Let us get back to the point made by Gotosemang enifes rose about jesiousy. It mould appear as if the good ledy hes misunderstuod our customs. There is he hetred for formignersa fndead the courtrary It is mell fonoun from times past that a monan from a far off piace has wore attraction then the moman who is wown and at hand everyday he can see the course of Events hore.

The men foumd virtue itr the toreigher and they mere pugr comenting atout it. This drove the wonen mild. They seio "Moll now, minat has Gobosamang s qife got that we maven t got ? So Chey decided to poisors this happy garfiage bequse they were mild mith jealuusy. It mas urung of Gobosamang tu listers to this poison but then he appears a senseless wan. That is py point.

Hot to be outdone in waking good points, Kelapile follobed fast on the heels of his friend with his obn observations $:$

```
    We see another side of the olo story today; he saidn with his
protound air of wisdows 'The foretathers said wealousy starts
from the EyE." Todey me have seen that it is Equaliy troublesome
to have mos eyes with whlich ta see.
```

Gubosamang Eannet see gil the bovefs his mite is said to possess and yet he is maddened by jealousy of thems it man with sense mould merely observe on being told all these stories : thelf i am blind. $y$ don't seg my mite's Iovers, so mpy should they bother we ?' But he is bothered. There is no peace anymhere, Either for those who beve eyes arid bar these mbo have not.

After this protound statenent on lite iteelfs ome or the more self effacing of the zEsessars said mekly we should not forget thet an ascauti was hade on the olin wother here and Tsietso gught te explain herself as this 高s a merious otfence. At this Thietso burst into texts briefly
'Gobosamang's abther mould libe herself to be boom as a saint, she seid. 'Fut she has z venowous tongut. There was oniy bisery there all the time i ived mith Gobosamary. She treated an aith scorn. i could not fouch any of the housenold things and had to bring all my oun utensils into the yard. f person who is inated is insulted everygay, and so a fire built up in wh heart against her. Fy the ties I grabbed her by the ears, I ne longer honem what I mas dong as there was onty hatred betmeen ks...

It was nou time for the chief to pass judgewent on the case. He bent his head and spoke as though he had considered all aspects of the mation at bend very carefully.

Tsietea' he seid. The court well understande the complications of this case, but you have cauced the old mother panin She has felt a pain from your assabit on her life and for that i fine you R20.00. Dou you, Gotosamang, I order you to return the p 300.00 you heve taker from TEietso. Also. from now on you are to live in peace with your own true wite The grievances heve been aired and
 The crazy blind ean looked a litto troutled at last. I have no may in which I can repay Tsietso the money i ant ordered to pay, her sain earnestry, : I have nothing.
 crux of the case and it might never be resolved. Theng in the silence, Rose, the wife of Gobosannig spoke vary quintiy

- I can get a job in an office somewnere becanse it bou hou to do buotteeping. fif Tsietso dees not mind, we can then pay back the woney obing to her, wit by tit.

The whoie assemoly murdured its approval of this notie gesture and the court began to disperse as it was apready near the lunch - hour. Thatayarona ard kelapile shutfied abay ingether, As they walked along kejaple noddeb has head protoundy severai fines.
'I have seen a wonder today, Thatayarona, he observed at lact. The sindetele moman fille we with wonder. You lion very mell that me can hever settle cases at kgotia and this case lomked impossible from the start. The forefathers mere pight when they said that the finest things often come from faf - off places.

Like all the village doys. Frimendman had a long wind hbuing for him, tut perheps the ghchanted mind that blew tor him, finleo the whole worid with anga.

Until they becaue ordinaryg duli grom mens mho arant beep and made babies, the lititle vilisge woys mere a goccian get all on their oum. They were mings whom no one ruled. They wandered more they willed from dan formsin and only condescencen forme home at dush because they mert afriad of the hompible bhate in the dark that wight pownce on them. Unibke the intepe gitis who adored householif chores ememraming mater, it mas only row ant
 household. Mhen the first hard Fains of sumber felly sand darta Ehapes, पuie naked except for theif loin - cioths. sped out of the village into the wash. They wew that the first doumpour had drommed all the bild rabebte, moles, and gorcuphes in their burrouss they would see a sably drommed nose of an aniond peepirg outs they bnew it had struggied to emerge from its burrou, flooded by the sudden ructs of storia weter and as they pulled out the animal, they mouna seya pityingly:

Girds have more sense than rathits, moles and porcupines. They
 aatter how hard a boy and his dog fang a wild ratole fan ten times fasters a porcupine hurled his poisonous quilis into the body: and a wole stayed where he thought it was safe - deen under the ground. So it was with inoruncte pride thet the hoys earmed
home armoule of dead amimele for their families ta feast on for many deye. Apart from that the boys lived very much as they peased, with the wha zat thenr gen games.

Wou and then, the activities of a single fenily coulc captivate the inagination and hearts of all the people of their surroundings: for years and yearss the combination of the toys Friedman and his grandmother, Sejosenyes Gade the peonle of Ga-


They smiled at his first tua phases. Friedman cane home as a small bundle from the hospital, a bunde his grandecthef nursed carefully near her bosen and crooned to day and night miti extrayagant cate and bendermess.
'She is like that' people rearabed, because he may be the last Ehild she will ever murse. Sejosenye is old mow and mill die on one of these days? the child is a gift to beep her heart bapme

Indeeds all Sejosenye's children mere grown garried, and had
 unmaried and friedman mas the fesult ef eote casual ating she had indulged in, in a tom a hombred miles away where she tad a jot as a typist. She fanted to feturn to her jot alnost immedietely, so she handed the child over to her wother and that was that: she could afford to forget him as he had a real suther now. During all the time that Sejosenye haunted the hospital, awaiting her turde, a friendly foreign doctor named Fridman took a fancy to her maternaly grandmotherly mays. He ade a habit of
adhing out his peth to talk to her. She never forgot it and on receiving her pundie she called the baby, Friedman.

They smiled at his second phase, a small dark shadom who toudled silently and gravely beside a very tail grandmother therever the grandmother went, there went Friedian. host women fonnd this phase of the festless, troubiesomp toddlef tedioust they uumped the todder onto one of their younger girle and mere off to meddinge nind visits om their oun.
'Hhy can't you leave your bandhag at howe some times, granny ? they sain.
'Oh. he's no trouties " Sejnsenye mould reply.
They beqen to bagh at his third phase. Abust overnight he turned into a tall, spindy - legqed, graceful gatelle mith larges grave eyes. There mas an oud, \#usicai lidt to his speech and when he tessed, of was up to mischief, he woved his head on his long thin neck frok side to side like a cobran to was he who becane the kimg of fings of all the boys in his afent he cound turn his hend to anything and made the best dire Gars mith their winels of shoe polist tins. All his movements mere meat. compact. decisive, and for his age he mas boy who knew his own winix They laughed at his knoumgness and eftainty ou aly things, for be was like the grandiother who hat had a Thaming youth all her own too. Sejosenye had Ecandalized the whole village in hep tays of good morals by leaving her bm village mard in tive aith z


only natural queens can. Evem in old age, she was still impressive. She sailed through the yollageg hean in bine airg with

 in rhythot with ner matis

Another of Sejosenye's certainties mas that che was a manam who could plough, but it mas like a special gifto Each seasong in drought or hail or sun, she femowed herself to her linds. She not only ploughed but nufsed and broded over her fropse she mas there all the time till the rarn paponed and the bifis had to be chased off the lands till harvesting and thresting here tone: so that ever in drought years with then 5canty fang she cabe home \#ith some crops. She mas the ervy of all the woper at the surroundings.
'Sejosenye alway eats fine things in her bousey ehey main. She ploughs and then sits domn for gany wonthe and mojoy the fruite of her latoter =

The women also gnvied her beadetul grandsom There mas something special there, 50 thai pven mhen Friedinan poved into his bad phase, they forgave him crines other boys received in sound thrashing for. The send hoys atere terrible thieves mo harassed people by stealing their food and woney. It was all a part of the games they played but one uhich people did not like. Of then all, Friedman was the morst thief, so that his name mas wentioned more and aore in any thieving that had been macovered.

Fut Friedman showed us how to open the window with a knife and string: the sobbing. lashed boys mould protest.
'Friedman isn't as bad as yous' the parents mould feplys irrationally. They were hyphotised by a beadisfui areature. The boy Friedmang who had bacone a real nuisance by theny alyo malked around as though he mefe special. He coulon forsibly be thef and he added an aloof. offended, hisdinful expression to his pretty face. He maen't just an ordinary sort or boy in Ga-Sefete - Molemo ward. He was. =:

It happened, quite accidentally, that his grandigother told hin all thuse stories about the hunters. warriors and eaissaries of old. She mas normelly a quiet, absent - minded monang given to dreaming iy horself but she liked mo sing the boy a litite song now and then as they sat by the outcoor firem A lot at the mere church songs and rather sads they more of less passed as her bed - time prayer at night - she mas one of the old church - geprs. Now and then she added a quaint litile song to her repertoire and as the night tige, fire inghts fiames fickered betwen the sine never failed to mote thet fhis particular song was minays mell Feceived by the bay. A little light mould adoken in his eyes and he would bend formard and insten attentively*
 sweet tones. • How could you stay, so long zoyay fobinson hou could you do so ?"


acquaintance with the $A B C$ and ones twos threes four fives and the little song about Robincon Rrucones But girls didn theed an


 formard and ested :

IE that special praise-poeq song for Rotinemi grisoly grandmother ?'

- Oh yes, she replied smiling.
'It appears that the people lifed Robinson grusoe muchy the boy geterved. '百id he no great things far them ?
'Oh yes. she saids suiting.

'They say he was a hurter mho ment by Gurta side and minled an
 'Oh ! In those days. no man could kill an elephant ly moscelf. All the Fegiments had to join together and zach man had te thruct his suord inta the side of the mephant hetrat it tien mell, Rohinson Rrusoe was gone wany iayc ant peophe mondersu abotiv hing
 to te soiitary person and do foolish things. ite ton ever qu out into the hush by ourselves hecause we knen it is inanerous. ${ }^{3}$ Well, one day fobinson suddenly appeared in their aidst and people could see that he had a great thing on his mind. They all gathered around him. he said $\mathrm{E}_{\mathrm{i}} \mathrm{F}$ have killed an elephant for all the people." The peopie were surprised ${ }^{\text {a Robinsong }}$ they said "It impossible: hou dio you do it? The very thought of an elephant approabing the village mates us Eniver :x And Fobinson
said "ah; Fepolen $I$ saw a territle sight! I was standing at the
 morld any mores Ebephant was above me until his verf head touched the shy and his ears spreat out libe great wings. he was angry but i ondy lowhed itho one eye which was furring round and round in anger. What to du nop 7 thought it heiter to put that eye out. I raised my spear and threm in at the angry pye. feople: It went right insioe. Elephant saidspot a mord and he fell to one side. Come I will shou you what f have done: Then the women eried in joy "Loo-igo-hoot $"$ they ran te feth their contaners as some nanted the meat ot the elephantu some wated the fat.
 things frow the stin and mones. There was something for all the


All this whiles as he instencen ter the storyg the boy seyes had



 bring meat to all the pooplex " He pated for breath an then alden
 "Tsae!' she saids cioting her tongue in eutaustion. "An them


Although his image of Fodinson Crusoe, the great hunters was never to grow beyond his everyday boyish activities of pushing wire cars, hunting in the figlds for widd rabits, rifung frees


#### Abstract

to pull down old bird＇s neste and yelling out in alarm to find that a shall snate now accupied the adandoned atodeg or facing soginst the mind with the spoils of his hatest therty the stories abakened a great tenterness in hin．If Rovinson grusou was not churning up the bust in deady hand to hand cowbet with entomy he was crossing suoblen rivers and mild jurates as the great meseenger and ambassador of the chief－all his activities mere touchingly in aid of or in defence of，the people Dine diy Fridman expressed this amakened compassion for may．After a particularly violent sforim people found their huts invaded by wany suall mice and they mere mard pressed po pid Hhemselver of these pests．Sejosenye ordered Frieuwan to kill the舟えしを。 ＇Hut grandmother，＇he protested．＇They have come to us for  i put thea in a box and oary ther out into the fiels again once the rains are gever

She had $\begin{gathered}\text { aughed }\end{gathered}$ in surprise at this and spread the story around anong her women triendsy who sailed tenderly then sam fer theif gen offspring ：Friedsan isn＇量 as bad as you．

Life and its responsibilities began to weigh monn heavily on Friedman as he approached his fourtemth yearm hess inme was spent in boyish activities．He grew more and pore devoted to his grandmother and concerned to assist her in every bay．He manted a bicyle 50 that he fight run up and doun to the shops for her deliver aessages，of do any ather chore she might have in find． His mother，who morked in a tom far amay，sent him the money to


purchase the bicycle. The gift brought the story of his life abruptly io a close.

Tounds the beginning of the rainy seasen, he acconpanied his grandmother to her lands mhich were some tuenty wiles ontside the village. They somed sesu foqether after the mired frator had turned up the land but the boy's main chore was to beep the household pot finled with meata sometioes they ate birds frizinan had trapped, somediges they ate tried torteise apet or milt ratoit; but there was always soupthind zs the bush anounded with animal life, Sejosenye only had to take a hay of meatie meat. packets of sugar, tea, and poundered milk as provisions for fhen stay at the landes weat mas never a problem hid - may through the ploughing seasong she twgan to rum out of sugary tea and milfo.
'Friedmang she said that evening $\quad$ 'I shall wake you early tomorrou morning. you mill bave to tabe the bicyole into the village and purchase some wore sugarg tea and milk.

He was up at dam with the birdeg a solitary bigure cycinit on a pathway through the eipty buch. By nines he had feached the village and first made his may to Ga - Sefeta - Molema mard and the yard of a friend of his grand mother mag gave him a cup of tea and a plate of porfigqe. Then he put one foot on the bicycle and turned to sinile at the moman with his beautiful gazelle eyes. His smile was to linger vividly before her for gany days as a short while later, hard pounding foet came running into her yard to report that Frigdaan mas dead.


#### Abstract

He pushed the bicycle through the windings sandy pathway of the village ward, reached the figh embantant of the main road, peddled viqurgusiy up it znd out of the Erorner of his aye. Sam a small green truck speeding tomards him. In the devil - ayy - Gare fashion of all the sianll boys, he cycled right into ite pathy turned his head and swiled appeaingly at the driver. The truct caught him on the front burberg squashed the wicycle and dragged the boy along at a crazy speed for another hurdred yardsa droppod him and careered on another thenty yards before caming to halta The boy's protity face ans a simar all along fore foad ind he only had a torso left.


Pegple of Ga - Sefete- Hobeme ward mever forgot the tast coherent words Sejoserye spoke to the police. A nubor of them elinbed into the police truck and accompanied it to her lands. They san her walk siowly and enquiringly towards the truck they heard the
 they heard Sejosenye say pitpously : Gan't you peturn those mords tack?

She turned abay from them, either to collect her wits or the few possessions she had brought with her. Her feet and tuttocks quivergd anxigusly as she stumbled towards her hut. Then her feet tripped her up and she fell to the ground like a stumned log. The people of Ga - Sefete - Rolewo mard buried the boy Friedman but none of thea would go near the hospital mere Sejosenye lay The stories brought to then by way of the nurses mere too terrible for words. They said the old bowan sang and laughed and
talked to herself all the time. So they merely asted each other: Have you been to see hma-Sejosenye ? I'mafrizd I canmot. It mould kipl my hemet. "

AS was village natit, the incident mas discussed fhorgighly form all sides till it was minderstecd. In this tineiesss sieepy village, the goats stood and sucthed their young ones on the zain road or lay down and took meir afternogn naps there The motorists either stopped for them or gave may mut it appercod that the driver of the truck had neither brakes on bis car mor a driving licence. he talonged to the neqs fich civit - gervant class mose sahmies had perode fantastisally migh since independence. They had fo have cars in keeping mith their net statusg fhey had to have any cars as long as it mas a caf fory were in such a hurfy about gyerything that they coulbn't be bothered to take driving lessons. fnd thus progress sevelopment. and a pre-occepetion with status and living standards first announced thensesves to the viliage. it logeqd like being an ughy


Hedding days always started at the hanting fagieal hour of early dawn when there was only a pale erack of inght on the horizon. For those mo mere andeg it took the earth hours to adjust to daylight. the coti and damp of the aight tiowhy arose in shimuering maves hike witer and even the forms of the poopio who bestirred thenselves at this umearinly hour were fistorted in the hazez they appeared to be siancers in slow motion with fividy watery forms. In the fin light; four ben; the felatives githe bridegroon, Kegoietiles Elowiy hereded an or berore them tomards the yard of Mma Khudu' where the brides Fied, livedx Peppe mere
 peered ciosely gt the distorted filuid forms fhet approachedf to ascertain if it were indeed the relatives of the bridegrogn then the ox, who was a rather stupid fellow and unaware of his sudden and imponding end as meat for the medding feest bellowed casually his early morning fann. At this the beautioni inuleting of the momen rase and melied over the ar bife water butbing rapidly and melodiousby over the stones of a cleary spartiong stream. In betmeen miulating all the winies the momer began to weave about the yard in the mediding dances now and then they bent over and shook their buttocks in ine air. As they nanded aver the ox, one gr the fridegrabin felatives joked:
"This is going to be a godern wedding. He geant that a lot of the traditional courtesies had been left out of the planning for the medding day: no one had been amake all night preparing
diphiri or the traditional wedding treabfast of pounded meat and Samp: the oridegroom said he had no church and did not care about
 there nas just going to be quict marriage ceremony at the police camp.
'On, we all tive our onn mays, one of the bride's relatives joked back.
'If the bīmes are changing, me keep up with fine g' And she meaved auay ululeting joyously.

Whenever there mas a medoing the falk and gessif that preceded it mere appaling excepe that this time the repatives ot the bride, Hec; kept their talf a stract semet among bheaseives. They mere antious to be rid of her: she was an impossible giri with haughty: arrogath mays. Gf all hef tanily anc reletives she mas the only one who hat completed her ' 0 ' levels and she mover failed for rub in this fact. She walked around with her nose in the airs illiberate felatives were buneath her greeting - jt was done in a chever mey; she just thrned her head fo one side and shiled to herself or mhen she greeted it was inte an incultu she stretched fer hand outs pala outspread. shung it domb laughing mith a gesture that plainly said "oh, that's you! Drly her mother seemed bemused by her education. At her own houe heo bas maited on hand and foot. Dutside her howe nasty reanas nere passed. Feople bititerly dielifed conceit and pride.
'That qirl has no manmers!' the relatives would remark. 'What 's the good of edmation in it goes to sompone's head so bady they have no respert for the people ? ong she is not a persen.

Then they mobld nod their hends in that faten way with prediction thet one day life would bring her coune Aetuallys life had trested feo rether nicely foo monthe atzer coupleting her '0' levels she becaue pregnant by Kegoletile mith their firct child. It som becaue known that another girly mathataw was also pregnant by Kegnletide The difterence betmeer the tuc girls mas that mathate mas competely uneducated the ondy mork she mould ever do was that of a housenaid, mhile hed had endiess opportunities before her - typist book temer of secretary so
 decision hed been worked out by cifcumstance because when the families converged on fequietile at the birth ot the children he was fich in cattie anol they manted to seq mat they could get - he of course iencoiately proposed mariage to heos and for mathata, he sgreed to a court orier to pey a maintenance of Rio.00 a month untiv the child mas fanty years old mathata herely smiled tou Girbe like her offered ho restetance to the Epproaches of mens when thoy lost them, they just let things ride.

 by human natures hto thints hat since she is as subated as ha


Educated as he was kegoletile seemed to go through a secret contiot during that year he prepared ayarg for his future married life with Heo. He spert tose of his free time in the yard of Mathata. Mis henducur there maten seo alar*ing but he
 shoes and undermear. Each 䙳ine he cames he mpoughe aift and each time nathata mould burst out laughing and acoment : Ous Kegoletile, hom can itwof all these tresses ? fis just a maste
 every month for kite thilou. $=$

She was a very pretty girld with olatie eyes like stars she was always smiling and happy imbenately and minays her own raturai self. He fnew what he mas warying - sofething quite bhe geposite , a nen kind ot giri íth false postures and acherimed granu

 oig money Eamers and they mere so rithiess about it! fnd yet it was as though the society itself stampen each of its andividuals

 Eagernese to help and phease that hade him loved and respected by all who knew hin. During those tiges he sat in hathata's yardis he commuicated mothing of the conflict he felit but he mourd sit on a chair with his arms spread out across its mack, turf his hexa sideways and stare at hat seared to be an enpty spaciz hesime
 dramatic. During the year he preparen the mets in his matyarim
he frequently slept at the home of deo.

Felatives on both sides wethed this mivision of interest hetween the two yards and on gay bon beo walked patronizinguy fote the

'Well aunk: she saidy with the foniliar carsisse mispespect which went with her se - called, educated status. "ilis you ake


The aunt spoke very quidety.
'You may not knom it, 晋y giris but you are hated by everyone arcund here. The debate we have going is mhether a nice youna man

 though uneducated, stinh treats peophe rith fespett.

The shock the silly girl recenved ade her stare for z terrified moment at her aunt. then she stoun up anci fan out githe house. It wiped the superigr silie oft her face and mbught her bown a little, She developed an anniety zip great people and also an
 became pregnant six monthe Defore the marriage could take place. In spite of this, her omn repatives still disiiked her and fight up to the day of the wedding they mere still debating whether weo mas a suitable mife for any anan. No one mould have guessed it though with all the dancing, ululating and happiness expressed in the yard and Etreans of guests gaily ululated themselves along the pathoays mith wedding gifts precaricusly walanced on fheir heads. Heo's maternal aunts, all sedately decked up in shamis,
sat in a select group by themselves in a corner of the yard. They sat on the bere ground with their legs stretched out bufore them but they mere served inke queans the whole tay longm irays of tea, dry white tready plates of meat, riceg and salail were constantly placed before then. Their inportant task was io formally hand over the bride to Kegnetile's maternai aunts bhen they approached the yard at suncet. So they sat the whole day mith still, Expression rite.

Equally still and Expressionless mere the taces of the lond column of momen. Kegoietile's waternal auncis mho appeared ourside the year juct as the sun sank low. They malted siowiy into the yard inditferent to the nlulating thet greatud then and seated theaselves in a group opposite heo's 槒aternal atmos. The yard becane very silent ahile each group gade its report. Kegoletile had provised all the food for the wedding feast and a maternal aunt frge mis side first asked :
'Is there any complaint ? Has all gone mell ?'

We have no complaint. the opposite party replied.
'We have come to ask for water, Keqoletile's side said, seaning that from times past the bride was supposed to carry mater at her in law's home.
' It is agreed to', the opposite party replied.

Neg's maternal aunts then turned to the bridegroom and counselled him. : 'Son you pust plough and supply us mith corn each year."

Then kegoletiles maternal aunts turned to the bride and counselled her z 'Baugher, you must carry ideter for your fustard. Fouatex Do not mind if he stops now and then amd talks




 another feast hat bean prepared. hs they apprizched hes farig an old woman Eudienty bashed out and ehopped at the found with a
 mife who ment io the lande to ficugh= She already had a welt bain jot in an office as a secretary Folloning on this another old moman took the bride by the hand and led her to a 三neared End






Guests quietiy moved framart to great the bridex ben two girlay started to ululate and inace atifont of the britem as fory both turned and bent over to shake their battocks in the air. they bumped into each other and toppled over. The uedding guests roared gith laughter, heo, mo had all this 是ine been stifis immotiles and rigids fent formard and her shoulders shook mith laughter:

The hoe, the mat, the shami, the herchief, the beautiful thute libe ulubating of the momen seemed in itself a olessing on the Garriage but all the gueste mere feeply woved athen out of the croud, a monan of majestic, regal bearing siowly approached the bride. It was the aunt mho had scolded heo for her bad manners and modern mays. She fropped to her finees before the brides clenched her fists together and pounded the grounc mario thith each clenched fist on either side of the bride's legse As she pounded her fists she said lowity:
'Be a goot wife' Be a good wite. :


One day, without any change of expression, she said to file = You
 Sunday. Perhaps she didn't gean it, she mas just seif absorbed,
but her expression implied that the baptismal party was sad too like everything else. She also qave me directions to her home : I Live near the churcha tuet get near tine churchs then ask anyone in the surroundinge where 1 live They mill shom you gy yard...

So that mas what 1 did, used the church as a guide - mark and then stood looking around; confused. Thousands of littie footpaths spread out all round it towards thousands of yardsy all with the same looti hhere did I go from here ? Suddomiy along the footpath on which I mas standing: a mogan cawe malking toundis ae. She mas walking rather rapidily and in a peculier may mith the wide, swaying foctsteps af a drunk. She only cared about her self because she was hooking at nothign and she would have malked right past me had $\frac{1}{}$ not saids with some desperation $\quad$ 'Please, do you know the yard of frsm maleboge ?'
 turned arcund and poqtext itirectiy it me
$+$
'Why do you want to know mherg Mre. faleboge lives?' she asked.
'She invited ue to the baptismal party of her grandchild.' I Feplied uneasily. There was sonething mrong with the woman and she frightened se a little. To my surprise, she gasped and broke into a very friendyy simile.
'How can Mrs Maleooge do this !' she exclaimed. 'I am going to the party too: cone, I' 11 take you to her home. It's just around the corner =

That settled me a little and I was enchanted by the way she had had her mind entifely set on going somembere else, and now had Ther mind entirely set on going to mrs. haleboge's party she had a light chifron scart mound around her head and she suddeniy arenched it off and begen suinging it to and fro with the rhythm of her malf: libe g youg girl. $t$ thought she might be in her late thitties and her wat of closely cropped broun hair clung neatly to her head. She told we later that her name mas Gaenamestse, which literably translated peans there is no water but tranclated in a rigurative way meant that at the time she was borns the wariage between her parents had been very uncetistactory,

When we entered the yari ot nrs Haletoges there mere quite a number of queste aschanded aheady The old woman malked straight towards us, looking brighter and brisker than usual and kaking me by the arm she seid sopecial guests mut enter the hut and be served separatezym That is our custome.

GaEnamestee and i antered the hut and as soon as the door was blosed, my compenion bung herself at mrs. malehoge and began teasing and joking abott the fact that her best friend had not invited her to the party but she mas here all the same. They were really old friends, mith a dialogue, and as soon as we mere seated. Gandanetse piched up the dialogue at the exact point at which it had been left off when they last met.
'He's gone to her again!' she burst out. 'I an at my mit's end,
 stage. I canmet part from hims

Ang I thought $\Rightarrow$ That ciears up the aystery of her trightening


I gathered form what they dianexts that they had been through this rituai a mumber of times hrs haleboge sank to her kneess ciosed her eyes aru began earmestby to inplore jesus bo come to the aid of her friend. They formet a touching and compete circle af concontration= Gembnetse gid net close her eyos. She stared intently at brs. habroge se Face as though expecting her ai any moment to make contart mith jesuss and she dian not mant to miss that woment mhen if arived. This effort of concentravion 50 sharpened and hetghtened every feature in her face fhat i remember mondering mby the unmom husbani bid not love sech a weadiful momane $\vec{i}$ had the infression of someone glouing mith lifeg therma end yitelity.
 Then she stood up and calmiy barried on mith her duties as hostess af a baptigezi party e feither momat mas put out thet a stranger had been fithess be their private affars. Gaefanetiee sat bact, related and cans prepared to enjoy that party a She Gade some friendly conversation asking who mas andighere fad come from. we wefe both handed plates of fice and chicken and salad by Hr . Malebege. She mad gone up in ay estigation. I was deeply foved by the kindness she displayed tomards hef distressed friend and the touching and almost futile way in which the two momen tried to cope mith this eternal probiem. Tomerde evening.
mis. Naleboge balked me a little way home and her final comment on the event was :
-

Gaenametse has a yery bad hesond. He is off fron moman to monar, but we are pryaing ahot the metter; and she stared quietly and sadiy inta the distance. She did not have to add that women are just bogs in this society 1 believed her wy then.

Six months later Gemanetse malked slowiy doun the Foad past my homeg. et lesst $i$ sam soaeone $i$ vequeiy recognised. She had exchanged the loveiy light chiefon scarf for the mhite cotion Werchief morn by mrs malebgge and mound it uncecomingly around fier head se that only her pyes peepad out beneath ite shath wes about her shoulders and her dress feached to the ancles. She had a piece of white crochet work in her hand and morked the crochet needie up and down as Ehe miked. She looked very ald and she recognised me more readily than it recogniseg her. She turmed around with that suded, idphisive movenent and friendly smile.
'Uh', 三he said.' So this is mhere you live. and she turned in her path and malked siraight up to my door.

I made tea, puzzied all the uhile. I just could not see the mild and beautiful moman of that Sunuay. She soon informed me adout this chameleon - like change of personality.

```
'I am divorced from my husband;' she said, with a codplacent
smile.
I'm sorfy to hear that, 'I saids thimking that that mas eqpected
gf me. i could}\mathrm{ Eee that she did not care a damm.
```

'Oh everything is going to be all righta' she said airily. ' have need of nothing. my father left we a lot of cithe mhen he oied.

She put her head to one side, still with that complacent saile, ard stroled the dead body of her marriage : for one could have loved my hustand as wuch as in gid. I loved him too wheh.
'It's very said when such things happen, I said. Oh lifes isf't so bang she said. i can tell you a secret. Even old wower life hrs Malebuge are quite happy. They still gate love.

I mas so startied by this that 1 burst out : 'You don't say's She put on the suett and secret sinile of a women who fonous ouch about this side of life.
'Ghen you are old, she said. 'that's the time you mabe loves more than when you are young. You made love becaue you are nu Longer afraid of mabing babies. You make love with young boys. They ail do it out it is done very secretiy. ho one suspects. that is why they look so respertable in the day time.

It was just a bit beyond fy inagination - Are haieboge and a young boy: I shrugged $\begin{gathered}\text { any shoulders, lost. It never occurfed to me }\end{gathered}$ Either that this might also be Gaenawetse's preoccupation. After me had drunt tea i malked her a little way down the road. and as I was returning to by omn howe I was accosted by a monan neightour.
'What are you doning with that one ?' Ehe demanded.

```
I looked back at her, uiscomforted. lt wes the height of insult
ta refer to Egmeqne zs thet one but i mas a bit appalied by the
Etory of gid momen and young brys getting fogether.
```

'Oon't you ever knon mhat's going on in this village ${ }^{\prime}$ ' the
qoseipy neightour persisted. 'ho one mill talk to her, she's wash

- out! Everyone mour about her private infe. She had a terrible
divorce case. She was driving the hetband mad. She pestered him
dey and night for the btanets. and even mated him to io it
during the tine she ws heving her mentivy bieding. nany momen
have killed men by Evephng mith them during that time fis a
dangerous thing and againet our custome The woman mili remain
alive and the wan will die. She fas trying to fill the huchand.
so the court ruled that he'd better be parted frow such a
terrible momen.
$I$ Etared back at fer in petripied horfor. She must have thought i
understood ard approved of some of the insane beinefs git a
orimitive society, and the society ans primitive in certain
respects - all primitive societies have their holy fear of
wonais menstruai cycien dufing that time she is dipty and a
source of death and danger to the surroundings in generai. ws
mhat horrified me was the कemory of thet Sunday the mide,
drunken swaying malk of extreme emotional distress the tender
appeal two wowen had 寧de to vesus for help and a suden insight
into the depth of mickedness of the unknomn man. He must have
anticipated this sociai reaction to his wife and depiberately
invoked the old tribal taboo to boost his image. How she must have cringed and squirmed, and after the divorce tried to build up an image of respect by dressing up like old Mrs. Maleboge! It was impossible to convey all this to the snickering village gossip, so I simply told her quite seriously, without knowing anything definite about it, that where $I$ came from the men usually slept with the women when they were menstruating so it was all right for me to talk to Gaenametse.
shortly afterwards, I saw Geeanetse in the central shopping area of the village . She was dressed like Mrs. Maleboge but she was off her beam again. Her walk was her own, wide, drunken, and swaying. Soon $I$ noticed that she was following a young man and a young girl who were strolling casually down the dusty dirt road, hand in hand. She caught up with the couple and with a swift movement planted herself firmly in their path. She looked at the young man at the yound man with a terrilely ugly expression. Since $I$ could read it, he must have read it too . It said plainly:'so, I am only good enough to visit at night. I'd like to stroll casually through the village with you, hand in hand. 'But: no word was exchanged. She turned abruptly and swayed her way off into the distance. She was like that, a wild and wayward learner. She must have decided there and then that Mrs Maleboge's tricks were beyond her. She could not keep her emotions within bounds.

Her last image was the final one $J$ saw. A business matter forced me to take a walk to a remote and far - flung part of the village. While on my way back a voice called out gaily : 'Hey, what are you doing here? I turned around and there was

Gaenametse briskly sweeping a yard with a broom. She was still. dressed like Mrs Maleboge but she looked happy in a complacent: kind of way, like the day she had walked down the road with her crochet work.
'Won't you come in for some tea'?' she asked. 'I watched you walking right to the end of the village and you must be thirsty.' As we walked towards the single mud hut in the yard, she lowered her voice to a whisper :'I have a husband. We are not quite married yet, but he is the priest of our church. He started the church himself because he can heal people. I went to him when my heart was troubled and so we found love. He is a very good man. He's inside the house now studying the Bible.'

The man was seated on a low wooden stool. He was quite elderly, with greying hair. He stood up as we entered and politely clasped his hands to gether, exchanged greetings, and quietly went back to his Bible study. We drank tea, talked, and then she walked with me a little of the way home.
'You seem happy now,' I said. 'I cannot foreget how unhappy you were that day at Mrs Maleboge's party.

She smiled, that sweetly secret smile of a woman who knows how to sort out her love life.

I have all I need now,' she said.' I have a good man. I am his mosadi - rra.'

What does that mean ?' I asked.

It means I am the special one,' she said.

And as I walked on alone $I$ thought that the old days of polygamy are gone and done with, but the men haven't yet accepted that the women want them to be Monogamists.

The long term central state prison in the south was a whole day's journey away from the villages of the northern part of the country. They had left the village of Puleng at about nine that morning and all day long the police truck droned as it sped southwards on the wide, dusty cross - country track road. The everyday world of ploughed fields, grazing cattle, and vast expanses of bush and forest seemed indifferent to the hungry eyes of the prisoner who gazed out at them through the wire mesh grating at the back of the police truck. At some point during the journey, the prisoner seemed to strike at some ultimate source of pain and loneliness within her being and, overcome by it. she slowly crumpled forward in a wasted heap, oblivious to everything but her pain. Sunset swept by, then dusk, then dark and still the truck droned on, impersonally, uncaring.

At first, faintly on the horizon, the orange glow of the city lights of the new independence town of Gaborone, appeared like an astonishing phantom in the overwhelming darkness of the bush, until the truck struck tarred roads, neon lights, shops and cinemas, and made the bush a phantom amidst a blaze of light. All. this passed untimed, unwatched by the crumpled prisoner; she did not stir as the truck finally droned to a halt outside the prison gates. The torchlight struck the side of her face like an agonising blow. Thinking she was asleep, the policeman called out briskly :

```
'You must awaken now. We have arrived.'
```

He struggled with the lock in the dark and pulled open the grating. She crawled painfully forward, in silence.

Together, they walked up a short flight of stairs and waited a while as the man tapped lightly, several times, on the heavy iron prison door. The nightduty attendant opened the door a crack, peered out and then opened the door a little wider for them to enter. He quietly and casually led the way to a small office, looked at his colleague and asked :'What do we have here?'
'It's the husband murder case from Puleng village,' the other replied, handing over a file.

The attendant took the file and sat down at a table on which lay open a large record book. In a big, bold scrawl he recorded the details : Dikeledi Mokopi, Charge : Man slaughter. Sentence : Life. A night - duty wardress appeared and led the prisoner away to a side cubicle, where she was asked to undress.
'Have you any money on you ?' the wardress queried, handing her a piain, green cotton dress which was the prison uniform. The prisoner silently shook her head.
'So, you have killed your husband, have you ? ' the wardress remarked, with a flicker of humour. 'You 'll be in good company. We have four other wmen here for the same crime. It's becoming the fashion these days. Come with me,' and she led the way along a corridor, turned left and stopped at an iron gate which she opened with a key, waited for the prisoner to walk in ahead of.
her and then locked it with the key again. They entered a small, immensely high - walled courtyard. On one side were toilets, showers, and a cupboard. on the other, an empty concrete quadrangle. The wardress walked to the cupboard, unlocked it and took out a thick roll of clean smelling blankets which she handed to the prisoner. At the lower end of the walled courtyard was a heavy iron door which led to the cell. The wardress walked up to this door, banged on it loudly and called out : 'I say, will you women in there light your candle ?'

A voice within called out : 'All right,' and they could hear the scratch scratch of a match. The wardress again inserted a key, opened the door and watched for a while as the prisoner spread out her blankets on the floor. The four women prisoners already confined in the cell sat up briefly, and stared silently at their new companion. As the door was locked, they all greeted her quietly and one of the women asked : 'Where do you come from ?'
'Puleng'. the newcomer replied, and seemingly satisfied with that, the light as blown out and the women lay down to continue their interrupted sleep. And as though she had reached the end of her destination, the new prisoner too fell into a deep sleep as soon as she had pulled her blankets about her.

The breakfast gong sounded at six the next morning. The women stirred themselves for their daily routine. They stood up, shook out their blankets and rolled them up into neat bundles. The day - duty wardress rattled the key in the lock and let them out into the small concrete courtyard so that they could perform their
morning toilet. Then, with a loud clatter of pails and plates, two male prisoners appeared at the gate with breakfast. The men handed each woman a plate of porridge and a mug of black tea and they settled themselves on the concrete floor to eat. They turned and looked at their new companion and one of the women, a spokesman for the group sajd kindly :
'You shoul take care. The tea has no sugar in it. What we usually do is scoop the sugar off the porridge and put it into the tea.'

The woman, Dikeldi, looked up and smiled. She had experienced such terror during the awaiting trial period that she looked more like a skeleton than a human being. Th skin creaked tautly over her cheeks. The other woman smiled, but after her own fashion. Her face permanently wore a look of cynical, whimsical humour. She had a full, plump figure. She introduced herself and her companies : 'My name is Kebonye. Then that's Otsetswe, Galeboe, and Monwana. What may your name be?'

[^0]How is it that you have such a tragic name,' Kebonye observed. 'Why did your parents have to name you tears. ?' '

My father passed away at that time and it is my mother's tears that $I$ am named after, ' Dikeledi said, then added : she herself passed away six years later and $I$ was brought up by my uncle.' Kebonye shook her head sympathetically, slowly raising a spoonful of porridge to her mouth. That swallowed, she asked next. And what may your crime be ?'
'I have killed my husband.'
'We are all here for the same crime, Kebonye said, then with her cynical smile asked : 'Do you feel any sorrow about the crime ?'
'Not really', the other woman replied.
'How did you kill him ?'
'I cut of all his special parts with a knife,' Dikeledi said.
'I did it with a razor,' Keonye said. She sighed and added ' : I have had a troubled life.

A little silence followed while they all busied themselves with their food, then Kebonye continued musingly :
'Our men do not think that we need tenderness and care. You know, my husband used to kick me between the legs when he wanted that. I once aborted with a child, due to this treatment. I could see that there was no way to appeal to him if $I$ felt ill, so $I$ once said to him that if he liked he could keep some other woman as well because $I$ couldn't manage to satisfy all his needs. Well, he as an education - officer and each year he used to suspend about seventeen male teachers for making school girls pregnant, but ho used to do the same. The last time it happened the parents of the girl were very angry and came to report the matter to me. I told them : "You leave it to me. I have seen enough." And so $I$ killed him.'

They sat in silence and completed their meal, then they took their plates and cups to rinse them in the wash room. The wardress produced some pails and a broom. Their sleeping quarters had to be flushed out with water; there was not a speck of dirt anywhere, but that was prison routine. All that was left was an inspection by the director of the prison. Here again Kebonye turned to the newcomer and warned :

You must be careful when the chief comes to inspect. He is mad about one thing - attention ! Stand up straight! Hands at your: sides! If this is not done you should see how he stands here and curses. He does not mind any thing but that. He is mad about that.

Inspection over, the women were taken through a number of gates to an open, sunny yard, fenced in by high, barbed - wire where they did their daily work. The prison was a rehabilitation centre where the prisoners produced goods which were sold in the prison store; the women produced garments of cloth and wool; the men did carpentry, shoe - making, brick making , and vegetable production.

Dekeledi had a number of skills - she could knit, sew, and weave baskets. All the women at present were busy knitting woollen garments; some were learners and did their work slowly and painstakingly. They looked at Dikeledi with interest as she took a ball of wool and a pair of knitting needles and rapidly cast on stitches. She had soft, caressing, almost boneless, hands of:
strange power - work of a beautiful design grew from those hands. By mid morning she had completed the front part of a jersey and they all stopped to adnire the pattern she had invented in her own head.
'You are a gifted person, ' Kebonye remarked, admiringly.
'All my friends say so, Dikeledi replied smiling. You know, I am the woman whose thatch does not leak. Whenever my friends wanted to thatch their huts, I was there. They would never do it without me. I was always busy and employed because it was with these hands that $I$ fed and reared my children. My husand left me after four years of marriage but I managed well enough to feed those mouths. If people did not pay me in money for my work, they paid me with gifts of food.'
'It's not so bad here,' Kebonye said.' We get a little money saved for us out of the sale of our work, and if you work like that you can still produce money for your children. How many children do you have. ?'

```
'I have three sons'.
'Are they in good care'
'Yes'.
```

'I like lunch, Kebonye said, oddly turning the conversation'. It is the best meal of the day. We get samp and meat and vegetables. So the day passed pleasantly enough with chatter and work and at sunset the women were once more taken back to the cell for lock up time. They unrolled their blankets and prepared their beds,
and with the candle lit continued to talk a while longer. Just as they were about to retire for the night, Dikeledi nodded to her new - found friend, Kebonye :
'Thank you for all your kindness to me, she said, softly 'We must help each other', Kebonye replied, with her amused cynical smile. 'This is a terrible world. There is only misery here.'

And so the woman Dikeledi began phase three of a life that had been ashen in its loneliness and unhappiness. And yet she had always found gold amidst the ash, deep loves that had joined her heart to the hearts of others. She smiled tenderly at Kebonye because she knew already that she had found another such love. She was the collector of such treasures.

There were really only two kinds of men in the society. The one kind created such misery and chaos that he could be broadly damned as evil. If onne watched the village dogs chasing a bitch on heat, they usually moved around in packs of four or five. As the mating progressed one dog would attempt to gain dominance over the festivities and oust all the others form the bitch's vulva. The rest of the hapless dogs would stand around yapping and snapping in its face while the top dog indulged in a continuous spurt of orgasms, day and night until he was exhausted. No doubt, during that Herculean feat, the dog imagined he was the only penis in the world and that there had to be a scramble for it. That kind of man lived near the animal level and behaved just the same. Like the dogs and bulls and donkeys, he
also accepted no responsibility for the young he procreated and like the dogs and bulls and donkeys, he also made females abort. Since that kind of man was in the majority in the society, ho needed a little analysing as he was responsible for the complete breakdown of family life. He could be analysed over three time spans. In the old days, before the colonial invasion of Africa, he was a man who lived by the traditions and taboos outlined for all the people by the forefathers of the tribe. He had little individual freedom to assess whether these traditions was compassionate or not - they demanded that he comply and obey the rules, without thought. But when the laws of the ancestors are examined, they appear on the whole to have been vast, external disciplines for the good of the society as a whole, with little attention given to individual preferences and needs. The ancestors made so many errors and one of the most bitter making things was that they relegated to men a superior position in the tribe, while women were regarded, in a congenital sense, as being an inferior form of human life. To this day, women still suffered from all the calamities that befall on inferior form of human life. The colonial era and the period of migratory mining labour to South Africa was a further affliction visited on this man. It broke the hold of the ancestors. It broke the old, traditional form of family life and for long periods a man was separated rom his wife and children while he worked for a pittance in another land in order to raise the money to pay his British Colonial Poll - tax. British Colonialism scaracely enriched his life.

He then became 'the boy' of the white man and a machine tool of the South African mines. African independence seemed merely one more affliction on top of the afflictions that had visited this man's life. Independence suddenly and dramatically changed the pattern of colonial subservience. More jobs became available under the new government's localization programme and salaries sky - rocketed at the same time. It provided the first occasion for family life of a new order, above the childlike discipline of custom, the degradation of colonialism. Men and women, in order to survive, had to turn inwards to their own resources. It was the man who arrived at this turning point, a broken wreck with no inner resources at all. It was as though he was hideous to himself and in an effort to flee his own inner emptiness, he spun away from himself in a dizzy kind of death dance of wild destruction and dissipation.

One such man was Garesego Mokopi, the husband of Dikeledi. For four years prior to independence, he had worked as a clerk in the distick administration service, at a steady of K 50.00 a month. Soon after independence his salary shout up to $R 200.00$ per month. Even during his lean days he had had a taste for womanising and drink; now the had the resources for a real spree. He was not seen at home again and lived and slept around the village, from woman to woman. He left his wife and three sons Banabothe, the eldest, aged four; Inalame, aged three; and the youngest, Motsomi, aged one - to their own resources. Perhaps he did so because she was the boring, semi - literate traditional sort, and there were a lot of exciting new women around.

Independence produced marvels indeed.
There was another kind of man in the society with the power to creat himself anew. He turned all his resources, both emotional and material towards his family life and he went on and on with his own quiet rhythm, like a river. He was a poem of tenderness.

One such man was paul Thebolo and he and his wife, Kenalepe, and their three children, came to live in the village of puleng in 1966, the year of independence. Paul Thebolo had been offered the principalship of a primary school in the village. They werc allocated an empty field beside the yard of Dikeledi Mokopi, for their new home.

Neighbours are the centre of the universe to each other. THey help each other at all times and mutually loan each other's good. Dikeledi Mokopi kept an interested eye on the yard of her new neighbours. At first, only the man appeared with some workmen to erect the fence, which was set up with incredible speed and efficiency. The man impressed her immediately when she went around to introduce herself and find out a little about the newcomers. He was tall, large - boned, slow moving. He was so peaceful as a person that the sunlight and shadow played all kinds of tricks with his eyes, making it difficult to determin their exact colour. When he stood still and looked reflective, the sunlight liked to creep into his eyes and nestle there; so sometimes his eyes were the colour of shade, and sometimes light brown.

He turned and smiled at her in a friendly way when she introduced herself and explained that he and his wife were on transfer from the village of Bobonong. His wife and children were living with relatives in the village until the yard was prepared. He was in a hurry to settle down as the school term would start in a month's time. They were, he said, going to erect two mud huts first and later he intended setting up a small house of bricks. His wife would be coming around in a few days with some women to erect the mud wall of the huts.

1. would like to offer my help too,' Dikeledi said. 'If work always starts early in the morning and there are about six of us, we can get both walls erected in a week. If you want one of the huts done in woman's thatch, all my friends know that $I$ am thr woman whose thatch does not leak.'

The man smilingly replied that he would impart all this information to his wife, then he added charmingly that he thought she would like his wife when they met. His wife was a very friendly person; everyone liked her.

Dikeledi walked back to her own yard with a high heart. she had few callers. None of her relatives called for fear that since her husband had left her she would become dependent on them for many things. The people who called did business with her; they wanted her to make dresses for their children or knit jerseys for the winter time and at times when she had no orders at all, she made baskets which she sold. In these ways she supported herself and
the three children but she was lonely for true friends.
All turned out as the husband had said - he had a lovely wife. She was fairly tall and thin with a bright, vivacious manner. She made no effort to conceal that normally, and every day, she was a very happy person. And all turned out as Dikeledi had said. The work party of six women erected the mud walls of the huts in one week; two weeks later, the thatch was complete. The Thebolo family moved into their new abode and Dikeledi mokopi moved into one of the most prosperous and happy period of her life. Her lifo took a big, wide upward curve. Her relationship with the Thebolo family was more than the usual friendly exchange of neighbours. It was rich and creative.

It was not long before the two woman had going one of those deep, affectionate, sharing - everything kind of friendships that only women know how to have. It seemed that Kenalepe wanted endless amounts of dresses made for herself and her three little girls. Since Dikeledi would not accept cash for these services - she protested about the many benefits she received from her good neighbours - Paul Thebolo arranged that she be paid in household goods for these servides so that for some years Dikeledi was always assured of her basic household needs - the full bag of corn, sugar, tea, powdered milk, and cooking oil. Kenalepe was also the kind of woman who made the whole world spin around her; her attractive personality attracted a whole range of women to her yar and also a whole range of customers for her dressmaking friends, Dikeledi. Eventually, Dikeledi became swamped with work, was forced to buy a second sewing- machine and employ a helper.

The two women did everything together - they were forever together at weddings, funerals, and parties in the village. In their leisure hours they freely discussed all their intimate affaris with each other, so that each knew thoroughly the details of the other's life.
'You are a lucky someone.' Dikeledi remarked one day, wistfully. 'Not everyone has the gift of a husband like Paul.'
'Oh yes,' Kenalepe said happily, 'He is an honest somebody.' She knew a little of Dikeledi's list of woes and queried : 'But why did you marry a man like Garesego ? I looked carefully at him when you pointed him out to me near the shops the other day and 1 : could see at one glance that he is a butterfly.'
'I think I mostly wanted to get out of my uncle's yard, 'Dikeledi. replied. 'I never liked my uncle. Kich as he was, he was a hard man and very selfish'.
'I was only a servant there and pushed about. I went there when $I$ was six years old when my mother died, and it was not a happy life. All his children despised me because $I$ was their servant. Uncle paid for my education for six years, then he said $I$ must leave school. I longed for more because as you know, education opens up the world for one, Garesego was a friend of my uncle and he was the only man who proposed for me. They discussed it between themselves and then my uncle said : 'You'd better marry Garesego because you're just hanging around her like a chain on my neck. I agreed, just to get away from that terrible man. Garesego said at that time that he'd rather be married to my sort than the
educated kind because those women were stubborn and wanted to lay down the rules for men. Really, I did not ever protest when ho started running about. You know what the other women do. They chase after the man from one hut to another an beat up the girlfriends. The man just runs into another hut, that's all. So you don't really win. I wasn't going to do anything like that. I am satisfied I have children. They are a blessing to me.'
'Oh it isn't enough, ' her friend said, shaking her head in deep sympathy. I am amazed at how life imparts its gifts. Some people get too much . Others get nothing at all. I have always been lucky in life. One day my parents will visit - they live in the south - and you ' 11 see the fuss they make over me.

Paul is just the same. He takes care of everything so that I never have a day of worry.

The man Paul, attracted as wide a range of male friends as his wife. They had guests every evening; illiterate mem who wanted him to fill in tax forms or write letters for them, or his own colleagues who wanted to debate the political issues of the day there was always something new happening every day now that the country had independence. The two women sat on the edge of these debates and listened with fascinated ears but they never participated. The following day they would chew over the debates with wise, earnest expressions.
'Men's minds travel widely and boldly,' Kenalepe would comment. 'It makes me shiver the way they freely criticise our nen
government. Did you hear what Petros said last night ? He said he knew all those bastards and they were just a lot of crooks who would pull a lot of dirty tricks. Oh dear! I shivered so much when he said that. The way they talk about the government makes you feel in your bones that this is not a safe world to be in, not like the old days when we didn't have government. And Lentswe. said that ten per cent of the population in England really control all the wealth of the country, while the rest live at starvation level. And he said communism would sort all this out.

I gathered from the way they discussed this matter that our: government is not in favour of communism. I trembled so much when this became clear to me...' She paused and laughed proudly. I've heard Paul say this several times " 'The British only ruled us for eighty year. "I wonder why paul is so found of saying that ?'

And so a completely new world opened up for Dikeledi. It was so impossjbly rich and happy that, as the days went by, she immersed herself more deeply in it and quite overlooked the barrenness of her own life. But it hung there like a nagging ache in the mind of her friend, Kenalepe.
'You ought to find another man,' she urged one day, when they had one of their personal discussions. It's not good for a woman to live alone.'
'And who would that be ? ' Dikeledi asked, disillusioned. 'I'd only be bringing trouble into my life whereas now it is all in order . I have my eldest son at school and I can manager to pay the school fees. That's all I really care about.

```
'I mean,' said Kenalepe, 'we are also here to make love and enjoy
it.'
```

'Oh I never really cared fo it,' the other replied. When you experience th worst of it, it just puts you off althogether.
'What do you mean by that '? Kenalepe asked, wide - eyed.

I mean in just jump on and jump off and $I$ used to wonder what it was all about. I developed a dislike for it.'
'You mean Garesego was like that!' Kenalepe said, flabbergasted. 'Why, that's just like a cock hopping from hen to hen. I wonder what he is doing with all those women/. I 'm sure they are just afer his money and so they flatter him...' She paused and then added earnestly : 'that's really all the more reason you should find another man. Oh, if you knew what is was really like, you would long for it, I can tell you ! I sometimes think I enjoy that side of life far too much. Paul knows a lot about all that. And he always has some new trick with which to surprise me. He has a certain way of smiling when he has thought up something new and $I$ shiver a little and say to myself: 'Ha, what is paul going to do tonight!'

Kenalepe paused and smiled at her friend, slyly.

[^1]we used to make love long before we got married and I nevr hot pregnant. He takes care of that side too. I would n't mind loaning him because $I$ am expecting another child and don't feel so well these day,....
'Dikeledi stared at the ground for a long moment, then she looked up at her friend with tears in her eyes.

I cannot accept such a gift from you,' she said, deeply moved. 'But if you are ill I will wash for you and cook for you.' Not put off by her friend's refusal of her generous offer', Kenalepe mentioned the discussion to her busband that very night. He was so taken offguard by the unexpectedness of the subject that at first he looked slightly astonished, and burst out into loud laughter and for such a lengthy time that he seemed unable to stop.

Why are you laughing like that ? ' Kenalepe asked, surprised.

He laughed a bit more, then suddenly turned very serious and thoughtful and was lost in his own thoughts for some time. When she asked him what he was thinking he merely replied :'I don't want to tell you everything. I want to keep some of my secrets to myself.'

The next day Kenalepe reported this to her friend.
'Now whatever does he mean by that? I want to keep some of my secrets to myself '?'
'I think,' Dikeledi said smiling. ' I think he has a conceit about being a good man. Also, when someone loves someone too much, it hurts them to say so. They'd rather keep silent. ' Shortly afer this Kenalepe had a miscarriage and had to be admitted to hospital for a minor operation. Dikeledi kept her promise 'to wash and cook' for her friend. She ran both their homes, fed the children and kept everything in order. Also, people complained about the poorness of the hospital diet and each day she scoured the village for eggs and chicken, cooked them, and took them to Kenalepe every day at the lunch - hour.

One evening Dikeledi ran into a snag with her routine. She had just dished up supper for the Thebolo children when a customer came around with an urgent request for an alternation on a wedding dress. The wedding was to take place the next day. She left the children seated around the fire eating and returned to her own home. An hour later, her own children asleep and settled, she thought she would check the Thebolo yard to see if all was well there. She entered the children's hut and noted that they had put themselves to bed and were fast asleep. their supper plates lay scattered and unwashed around the fire. The hut which Paul and Kenalepe shared was in darkness. It meant that Paul had not yet returned from his usual evening visit to his wife. Dikeledi collected the plates and washed them, then poured the dirty dishwater on the still - glowing embers of the outdoor fire. She piled the plates one on top of the other and carried them to the third additional hut wheh was used as a kitchen.

Just then Paul Thebolo entered the yard, noted the lamp and movement in the kitchen hut and walked over to it. He paused at the open door.
'What are you doing now, Mma-Banabothe ?' he asked, addressing her affectionately in the customary way by the name of her eldest son, Banabothe.
'I know quite well what $I$ am doing,' Dikeledi replied happily. She turned around to say that it was not a good thing to leave dirty dishes standing overnight but her mouth flew open with surprise. Two soft pools of cool liquid light were in his eyes and something infinitely sweet passed between them; it was too beautiful to be love.
'You are a very good woman, Mma - Banabothe, he said softly.
It was the truth and the gift was offered like a nugget of gold. Only men like Paul Thebolo could offer such gifts. She took it and stored another treasure in her heart. She bowed her knee in the traditional curtsey and walked quietly away to her own home.

Eight years passed for Dikeledi in a quiet rhythm of work and friendship with the Thebolo's. The crisis came with the eldest son, Banabothe. He had to take his primary school leaving examination at the end of the year. This serious event sobered him up considerably as like all boys he was very fond of playtine. He brought his books home and told his mother that he
would like to study in the evenings. He would like to pass with a 'Grade $A$ ' to please her. With a flushed and proud face Dikeledi mentioned this to her friend, Kenalepe.
'Banabothe is studying evey night now,' she said. 'He never really cared for studies. I an so pleased about this that I bought him a spare lamp and removed him from the children's hut to my own hut where things will be peaceful for him. We both sit: up late at night now. I sew on buttons and fix hems and he does his studies...'

She also opened a saving account at the post office in order to have some standby money to pay the fees for his secondary education. They were rather high k85.00. But in spite of all her hoarding of odd cents, towards the end of the year, she was short on R20.00 to cover the fees. Midway during the Christmas school holidays the results were announced. Banabothe passed with a 'Grade A'. His mother was almost hysterical in her joy at his achievement. But what to do? The two youngest sons had already started primary school and she would never manage to cover all their fees from her resources. She decided to remind Garesego Mokopi that he was the father of the children. She had not seen him in eight years except as a passer - by in the village. Sometimes he waved but he had never talked to her or enquired about her life or that of the children. It did not matter. She was a lower form of human life. Then this unpleasant something turned up at his office one day, just as he was about to leavo for lunch. She had heard from village gossip, that he had eventually settled down with a married woman who had a brood of
children of her own. He had ousted her husband, in a typical village sensation of brawls, curses, and abuse. Most probably the husband did not care because there were always arms outstretched towards a man, as long as he looked like a man. The attraction of this particular woman for Garesego Mokopi, so her former lovers said with a snicker, was that she went in for heady forms of love - making like biting and scratching.

Garesego Mokopi walked out of his office and looked irritably at the ghost from his past, his wife. She obviously wanted to talk to him and he walked towards her, looking at his watch all the while. Like all the new 'success men', he had developed a paunch, his eyes were blood - shot, his face was bloated, and the odour of the beer and sex from the previous night clung faintly around him. He indicated with his eyes that they should move around to the back of the office block where they could talk in privacy.
'You must hurry with whatever you want to say,' he said impatiently. 'The lunch - hour is very short and I have to be back at the office by two.'

Not to him could she talk of the pride she felt in Banabothe's achievenent, so she said simply and quietly : 'Garesego, I beg you to help me pay Banabothe's fees for secondary school. He has passed with a "Grade A" and as you know, the school fees must be produced on the first day of school or else he will be turned away. I have struggled to save money the whole year but $I$ am short by R20.00.'

She handed him her post office savings book, which he took, glanced at and handed back to her. Then he smiled, a smirky know all smile, and thought he was delivering her a blow in the face.
"Why don't you ask paul Thebolo for the money ?' he said."Every one knows he's keeping two homes and that you are his spare. Everyone knows about that ful bag of corn he delivers to your home every six months so why can't he pay the school fees as well?'

She neither denied this, nor confirmed it. The blow glanced off her face which she raised slightly, in pride. Then she walked away.

As was their habit, the two women got together that afternoon and Dikeledi reported this conversation with her husband to Kenalepe who tossed back her head in anger and said fiercely : 'The filthy pig himself: He thinks every man is like him, does he ? I shall report this matterto Paul, then he' 11 see something.'

And indeed Garesego did see something but it was just up his alley. He was a female prostitute in his innermost being and like all professional prostitutes, he enjoyed publicity and sensation - it promoted his cause. He smiled genially and expansively when a madly angry paul Thebolo came up to the door of his house where he lived with his concubine. Garesego had been through a lot of these dramas over those eight years and he almost knew by rote the dialogue that would follow.

You bastard! Paul Theobolo spat out. 'Your wife isn't my conbubine, do you hear ?'
'Then why are you keeping her in food ?' Garesego drawled. 'Men only do that for women they fuck ! They never do it for nothing.' Paul Thebolo rested one hand against the wall, half dizzy with anger, and he said tensely : 'You defile life, Garesego Mokopi. There's nothing else in your world but defilement. Mma Banabothe makes clothes for my wife and children and she will never accept money from me so how else must I pay her '? '
'It only proves the story both ways,' the other replied, vilely.
'Women do that for men who fuck them.'

Paul Thebolo shot out the other hand, punched him soundly in one grinning eye and walked away. Who could hide a livid, swollen eye ? To every surprised enquiry, he replied with an injured air : It was done by my wife's lover, Paul Thebolo.'

It certainly brought the attention of the whole village upon him, which was all he really wanted. Those kinds of men were the bottom rung of government. They secretly hungered to be tho President with all eyes on them. He worked up the sensation a little further. He announced that he would pay the school fees of the child of his concubine, who was also to enter secondary school, but not the school fees of his own child, Banabothe. People half liked the smear on Paul Thebolo; he was too good to be true. They delighted in making him a part of the general dirt
of the village, so they turned on Garesego and scolded : 'Your: wife might be getting things from Paul Thebolo but it's beyond the purse of any man to pay the school fees of his own children as well as the school fees of another man's children. Banabothe wouldn't be there had you not procreated him, Garesego, so it is your duty to care for him. Besides, it's your fault if your wife takes another man. You left her alone all these years.'

So that story was lived with for two weeks, mostly because people wanted to say that Paul Thebolo was a part of life too and as uncertain of his morals as they were. But the story took such a dramatic turn that it made all the men shudder with horror. It was some weeks before they could find the courage to go to bed with women; they preferred to do something else.

Garesego's obscene thought processes were his own undoing. He really believed that another man had a stake in his hen - pen and like any cock, his hair was up about it. He thought he'd walk in and re-establish his own claim to it an so, after two weeks, once the swelling in his eye had died down, he espied Banabothe in the village and asked him to take a note to his mother. He said the child should bring a reply. The note read : 'Dear Mother, I am coming home again so that we may settle our differences. Will you prepare a meal for me and some hot water that I might take a bath. Gare.'

Dikeledi took the note, read it and shook with rage. All its overtones were clear to her. He was coming home for some sex. They had had no differences. They had not even talked to each other.
'Banabothe,' she said. 'Will you play nearby? I want to think a bit then I will send you to your father with the reply.'

Her thought processes were not very clear to her. There was something she could not inmediately touch upon. Her life had become holy to her during all those years she had struggled to maintain herself and the children. She had filled her life with treasures of kindness and love she had gathered from others and it was all this that she wanted to protect from defilement by an evil man. Her first panic stricken thought was to gather up the children and flee the village. But where to go ? Garesego did not want a divorce, she had left him to approach her about the matter, she had desisted from taking any other man. She turned her thoughts this way and that and could find no way out except to face hirn. If she wrote back, don't you dare put foot in tho yard I don't want to see you, he would ignore it. Black women didn't have that kind of power. A thoughtful, brooding look came over her face. At last, at peace with herself, she went into her hut and wrote a reply : 'Sir, I shall prepare everything as you have said. Dikeledi.'

It was about midday when Banabothe sped back with the reply to his father. All afternoon Dikeledi busied herself making preparations for the appearance of her husband at sunset. At one
point Kenalepe approached the yard and looked around in amazement at the massive preparations, the large iron water pot full of water with a fire burning under it, the extra cooking pots on the fire. Unly later Kenalepe brought the knife into focus. But it was only a vague blur, a large kitchen knife used to cut meat and Dikeledi knelt at a grinding - stone and sharpened it slowly and methodically. What was in focus then was the final and tragic expression on the upturned face of her friend. It threw her into confusion and blocked their usual free and easy feminine chatter. When Dikeledi said : 'I am making some preparations for Garesego. He is coming home tonight, ' Kendlepe beat a hasty retreat to her own home terrified. They knew they were involved because when sho mentioned this to Paul he was distracted and uneasy for the rest of the day. He kept on doing upside - down sorts of things, not replying to questions, absent mindedly leaving a cup of tea until it got quite cold, and every now andagain he stood up and paced about, lost in his own thoughts. So deep was their sense of disturbance that towards evening they no longer made a pretenco of talking . They just sat in silence in their hut. Then, at about nine o'clock, they heard those wild and agonized bellows. They both rushed out together to the yard of Dikeledi Mokopi.

## * * $\star$

He came home at sunset and found everything ready for him as he had requested, and he settled himself down to enjoy a man's life. He had brought a pack of beer along and sat outdoors slowly savouring it while every now and then his eye swept over thr Thebolo yard. Only the woman and children moved about the yard.

The man was out of sight. Garesego smiled to himself, pleased that he could crow as loud as he liked with no answering challenge.

A basin of warm water was placed before him to wash his hands and then Dikeledi served him his meal. At a separate distance sho also served the children and then instructed them to wash and prepare for bed. She noted that Garesego displayed no interest in the children whatsoever. He was entirely wrapped up in himself and thought only of hinself and his own comfort. Any tenderness he offered the children might have broken her and swerved her mind away from the deed she had carefully planned all that: afternoon. She was beneath his regard and notice too for when she eventually brought her own plate of food and sat near him, he never once glanced at her face. He drank his beer and cast his glance every now and again at the Thebolo yard. Not once did tho man of the yard appear until it became too dark to distinguish anything any more. He was completely satisfied with that. He could repeat the performance every day until he broke the mettle of the other cock again and forced him into angry abuse. He liked that sort of thing.
'Garesego, do you think you could help me with Banabothe's school fees ?'

Dikeledi asked at one point.
'Oh, I '11 think about it,' he replied casually.

She stood up and carried buckets of water into the hut, which she
poured into a large tin bath that he might bathe himself, then while he took this bath she busied herself tidying up and completing the last of the household chores. Those done, she entered the children's hut. They played hard during the day and they had already fallen asleep with exhaustion. She knelt down near their sleeping mats and stared at them for a long while, with an extremely tender expression. Then she blew out their lamp and walked to her own hut. Garesego lay sprawled across the bed in such a manner that indicated he only thought of himself and did not intend sharing the bed with anyone else. Satiated with food and drink, he had fallen into a deep, heavy sleep the moment his head touched the pillow. His concubine had no doubt taught him that the correct way for a man to go to bed, was naked. So he lay, unguarded and defenceless, sprawled across the bed on his back.

The bath made a loud clatter as Dikeledi removed it from the room, but still he slept on, lost to the world. She re - entered the hut and closed the door. Then she bent down and reached for the knife under the bed which she had merely concealed with a cloth. With the precision and skill of her hard working hands, she grasped hold of his genitals and cut thern off with one stroke. In doing so, she slit the main artery which ran on the inside of the groin. A massive spurt of blood arched its way across the bed. And Garesego bellowed. He bellowed his anguish. Then all was silent. She stood and watched his death anguish with an intent and brooding look, missing not one detail of it. A knock on the door stirred her out of her reverie. It was the boy,

Banabothe. She opened the door and stared at him, speechless. He was trembling violently.
'Mother,' he said, in a terrified whisper. 'Didn't I hear father cry?'
'I have killed him,' she said, waving her hand in the air with a gesture that said - - well, that's that. Then she added sharply : 'Banabothe, go and call the police.'

He turned and fled into the night. A second pair of footsteps followed hard on his heels. It was Kenalepe running back to her own yard, half out of her hind with fear. Out of the dark Paul Thebolo stepped towards the hut and entered it. He took in every detail and then he turned and looked at Dikeledi with such a tortured expression that for a time words failed him. At last he said : 'You don't have to worry about the children, MmaBanabothe. I'll take them as my own and give them all a secondary school education.

The month of July is the hunting season. It is favoured for a number of reasons. The June harvest would be over by then; everyone had corn by that time and they were all looking for something tasty to eat the corn with. It was usually at this time too that all the animals, especially in a year of good rain, were very fat. July was also the coolest month of the whole year and it meant that when the men strung up the meat to dry, it would not rot or get riddled with worms, as it often did in summer. So, suddenly in July, there would be a great exodus of all the men from the everyday round of their village life; sometimes for one week, sometimes for one month. In deep bush, they lived a rough life. They built mosasana or rough bush houses; they cut branches, arranged them in a triangular shape, covered them with grass and crawled into them at night for rest and shelter from the cold. If they were hunting in lion country, they lit big fires at night to frighten the lions away from their rough camps. They all had their own rifles. They 'killed springbok and hartebeest and brought home enough meat to feed their families for three to four months. Hunting parties were usually composed of groups of four to five men. They kept the groups small like that, they said, because it was not good for the animals to smel the people. They would run away.

Four men, Rapula, Tebogo, Lesedi, and Kelebone, kept an anxious watch on the yard of the man, Tholo. Tholo was the only man in their village ward who owned a tractor with a trailer, and because of this, every man wanted to go hunting with Tholo. When they went out on Tholo's tractor, it meant only one or two days of roughing it in the bush, then they returned with the wet meat and dried it at their leisure in their own yards. They lost nothing of their kill because their wives started by cooking the bones to which bits of meat clung.

At last, two of the men Rapula and Tebolgo, could contain their impatience no longer. They walked into the yard of Tholo. He was busy cleaning and repairing his tractor which had just returned from the lands with the June harvest of corn.
'When will we be leaving. Tholo ?' Kapula asked.

The man, Tholo, looked up quietly from his work. He smiled at then, but only with his eyes. He was very tall and thin.
'Are you coming with me this tim ?' he asked, in a casual and friendly way.
'Yes,' Rapula replied. ' And lesedi and kelebone are coming as well.'

Tholo nodded with perfect comprehension. The men drew lots as to whom should go hunting with him each season, so that the good fortune of hunting wild animals with a tractor could be experienced by every man in the village.
'Let us get up early tomorrow morning and leave for the bush,' Tholo said. Then he turned back to his work. That was his way no gossip or idle chatter.

The two men turned to leave. When they were safely beyond hearing distance, Rapula, who was short, thick set and chunky, with a sense of humour, burst out into a chuckle. :

I can't understand Tholo, he said, I don't know whether he is a girl or what. Where did you ever see such grand ways ? ' And he mimicked Tholo's air of lofty surprise and friendiness : "Are you coming with me this time..?' He is just like a chief but here he is living like everyone else.'
' Kelebone might have spoken the truth about a man like Tholo, 'Tebogo said thoughtfully. 'He was saying the other day that a man like that has the true power of life in him. We are lucky to have such a good man living with us..'

That was what every man knew about Tholo - That he was a good man. He never refused a request for help and shared generously all he had with others. But beyond that the man in him seemed to run away from all the conflicts of life. There was no other or goodness in human life, but there was an order and soundness in everything he could control or communicate with. He communicated deeply, with his wife, and his work.

He had chosen his wife, Thato, carefully, on the surface she looked ordinary, quiet, and withdrawn. But all the women knew that both husband and wife were alike in their generosity. Thato
would part with anything she had, on request. When Tholo had begun courting her, she already had a child, a girl, by a man who had deserted her. It was such a common experience for most women these days. Most men insisted that some sort of sexual relationship led to marriage. This trick seemed to be the only way they could get their sex for free. They were not particularly interested in the women and they certainly did not value them. They never gave a thought to the damage they were inflicting on the women - women became hard and callous with no values or tenderness or respect to cling to. Thato had sumarized the experience for Tholo, early on in their relationship. She did not resent having the child - no one resented children, but she did resent the trickery and untruthfulness of the men.
'Uneducated women,' she had said, in an exact, precise way. 'They are just there to be misused by men. The men all want to marry educated women, and still they treat them badly. Those women work for them and support them and get no happiness out of marriage...'

She had paused, and added a little uncertainly : 'I had waited a long time for marriage. Then I decided to have the child because I might have grown old without having any children...'

She had turned at that point to attend to the fire andstirred the pot of porridge cooking over it with the air of one who had dismissed the whole matter from her mind. That was how she tended to treat their relationship in the beginning - matter of factly and something she ought to dismiss from her mind. It cost a woman
too much to love a man .

They had first met when her mother had engaged Tholo to plough up their land with his tractor. It was the first time a tractor had ever turned up their land. Formerly, and for many years, they had engaged a man with oxen and a single - furrow hand plough to turn up their land. (Their yard was a yard of women only; Thato's father had died when she was still quite young and she lived with her mother and two younger sisters.). It had been such a new and intoxicating experience watching the tracor turn up the land; the perfume of the newly wet earth arose and floated everywhere and the man's work was compact and professional, just the way he had been taught in the agricultural demonstration school he attended. By late afternoon he had ploughed up all their land and left with his tractor for some other engagement. By night, an unmoving image had haunted her dreams of a man's head turned sideways in fixed concentration as he closely watched the contours and furrows he created behind him. She had cried a little to herself; he had seemed a creature too far removed from her own humble life. There were so many women like her who could work and plough and life wasn't going to ofter them any spectacular rewards.

They couldn't say they were strangers and she met him again, after the ploughing season in a store in the village. Love is such a foolhardy feeling. A woman might say: 'They are all the sam. He'll come around for two months and then go away foreever. But $I$ did not care about the other man and he has some other woman now. It cannot hurt me...' so she agreed to a love relationship with the man, Tholo, on that basis, not seeing
anything of certainty for the future. Something began to go wrong after two months - he was a man who aroused worship, not love. A deep depression fell upon her and one evening when he came around, she was so withdrawn and moody that she barely greeted him.
'What's wrong ?' he had asked, in his quiet way.
She had stared for a few moments with an intense concentration at the fire near which they were seated, and suddenly came to a snap decision. It was a question of letting go of him, so sho thought to himself :'Agh, I'll tell him I'm expecting a child. I hate them all anyway.' So she said it defiantly and angrily and he kept very silent. She had picked up a piece of firewood and begun to draw shap, nervous straight lines in the ground. When he spoke, his words seemed to reach or walk straight into her tortured mind.
'We can get married,' he said softly. 'I can arrange everything.' She had shaken her head a little against the unexpected impact of his beautiful life which had quite quickly come so close to her own life. Then she had laughed a bit, relieved, peaceful. Marriage today was not usually arranged by the parents, as in times past. Men and women now made their own agreements to tako each other as husband and wife.

[^2]smiling, with his eyes. It was to take her some time to sort out that smile; it meant that he was incapable of hurting life, that basically he cared about everything. Much later they were going to get their kind of communication going; about crops, about cattle, about people. But that evening he had hesitated to say all he had to say. They were living with that uncertain story of independence. It offered advantages to all men which had not been there a few years ago. Farmers and cattlemen like he, were important. He had joined a government agricultural training scheme and been allocated a special demonstrator to work side by side with him, on his lands and at his cattle - post. It often mattered if a man could grasp each opportunity or new idea that was presented to him. She was the kind of woman who could share that life with him.

When he had presented her to his family, they had disliked her for the very reasons he needed her as his wife. One of his aunts had summed it up : 'She is a woman who as seen life. And she's far too old...'

They meant, that by the expression of wisdom on Thato's face. She was a woman who could think. Apparently, when a man married, he had to marry a gay and frivolous playing thing with an empty head and ten years his junior. Then they wondered about all the futils marriages that barely lasted six months or a year!.

They had been married for three years and the whole rhythm and happiness of their lives was tied $u p$ in work and their involvements in the needs of other people. Not long after the two
men, Rapula and Tebogo, had left the yard, Thato entered with a water bucket on her head. Tholo looked up again from his work and she, sensing some request, turned and walked towads him. Sho swung the water bucket down to the ground, near the tractor. 'Will you prepare some provisions ?' he said. I'm going hunting Lomorrow with Rapula, Tebogo; Lesedi, and Kelebone.'

She rested one hand softely on the tractor : 'The animals will be very fat this year,' she said.'Even our pumpkins and water-melons look sick. They are of an abnormal size.'

Early the next morning, as they had planned, the five men set off on their hunting trip. As always, after a season of good rain, only soft winds blew over the land. By July, one still, blue day followed another and the whole earth seemed temporarily to turn in on itself and fall asleep in the vague warmth of the winter sun. The honey coloured dry grass danced in the soft breeze like thousands of little girls swishing their tiny skirts. It was in this leisurely atmosphere that the five men hunted. By mid morning of the second day they had killed all the animals they needed and they returned home by late afternoon. There was a bustle until well past sundown in all their yards. The children all feasted on meat roasted over the coals until their stomaches nearly burst, and long after they had retired the adults sat around the outdoor fires where the bones were still cooking in great iron pots ; they had guests coming in the next morning to sample a bit of the kill.

Tholo always loved this part of the day in his own yard. The samo scene had been repeated so many times. He sat on a low chair, his wife sat flat on the ground, one leg folded under her, one lea stretched out and she always stared reflectively at the fire.

What's the news ?' he'd say at some point.

She had the capacity to live with the conflicts of life in a way he had not. Like all women, she was involved in village gossip and disputes. She knew everything, but the richness of her communication lay in her gift to sift and sort out all the calamities of everyday life with the unerring heart of a good story - teller. And as though that were the crux of it all, he liked to comment at some point : 'People don't know how to treat each othe nicely.'

In response to his question that evening. 'What's the news ? ' she began : 'Word came today from the cattle - post that one of the young bulls that has not yet been castrated, was involved in a fight with one of the older bulls and has been badly injured...' She paused a bit and furrowed her brow. There was some trouble in their village ward. 'There's trouble again between Felicia and her husband. It's a pity because they are just newly married, but Felicia was never very normal, even before marriage. She used to be polite then, but since her marriage she took to quarrelling with her husband every day. People hear nothing but shouting from their yard. She refused to plough this year because she sajd her husband had a good job and she didn't see why she couldn't rest a bit. Now it appears that
the husband isn't very normal either. Today. he resigned from that good job and said he would rest a bit too, since resting and idling was all that was going on in his yard. No one knows how this mess is going to be sorted out but the day they are starving, people will have to help...'

And so her voice murmured on relating the incredible muddle and nonsense people made of their lives each day. From her he knew also that no so long ago Rapula had taken up with a shebeen queen and arrived home dead drunk everyother night and beat his wife because she complained and scolded. What could be done ? Nothing could sort out the world. It would always be a painful muddle. That was why he had turned to Rapula ad smiled like God, in a kind and friendly way.

Primsay Source<br>Boaks of Ressie Herd

1. Head, Eeszie. The Collector of Treasures and other Eotswana Village Tales, Lomon : Heinemam 1977; 109 F . (African Writer Series; 182)
2. Head, Eesoie. Maru. London : Heinewam, 1981; 127 p. (African Writer Eeries; 101)
3. Head, Eessie. Serowe Village of the Rain Hind. London : Heineman, 1661; 200. (African Writers Geries; 220)
4. Head, Bessie. When Rain Clouds Gather Lomdon : Heinemann, 1987; 186: (Afriean Writers Series: 1987)

Secondary Gource
Eooks on Eessie Head.
5. Erom, Llova h. Homen writers in Elack Africa. London : Greenwod press. 19E1; 204 z . Contrimations in howen sthdies; Numer 21).
Q. Guta, Cmistina N. Homen in Southern Africa. London : Billing and Gone Ltd, Worester, 1967 ; 256 p .

Eooke on Translation
7. Easmett, Busan and Lefevere Amare (ed). Translation, Histrory and Caltare Lombon : Pinter Pablichers limited. 1990: 130 K .
8. Catfone, J.C. A Linguistic Theory of Translation. London : Onfond Univeraity Frese, 196 ; 103 p .
9. Savory, Theodore, The Art of Translation. London : Cox \& Wymen Ltd. 1968; 183 p .
10. Talgeri, Framod \& Verma S.E. (ed) Literature in Translation. Erghay : Posalar prabashan. 193B; 240 F .


[^0]:    'Dikeldi Mokopi.'

[^1]:    'I can loan Paul to you if you like,' she said, then raised one hand to block the protest on her friend's face.'I would do it because I have never had a friend like you in my life before he married me, so it's not such an uncommon thing to him Besides,

[^2]:    'I have noting to offer you Tholo,' she had said humbly. 'As you can see we are very poor her. I can only plough.'

    She had turned and stared at his face in wonder. He was only

