



## ३

प्रियतम, तू मेरी हाला है, में तेरा व्यासा व्याला, ग्रपने को मुभ़कमें भरकर तू बनता है, पींनेवाला ; मैं तुभको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू. होता ; एक दूसरे को हम दोनों आ्याज परस्पर मधुराला।



भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साक़ी बनकर ग्राया है भरकर कृविता का प्याला ; क्भी न कण भर ख़ाली होगा, लाख पिएँ दो लाख पिएँ ! पाठकगण हैं पीनेवाले, पुस्तक म्नेरी मधुराला।

मधुर भावनाग्रों की सुमधुर निंत्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से घ्रपने भ्रंतर का व्यासा प्याला ;

उठठों कल्पना के हाथों से
स्वयं उसे पी जाता हूँ ;
घ्रपने ही में हूँ में साक़ी, पी ने वां ला, म धु ज्रा ला।


मदिरालय जाने को घर से चलता है पीनेंवाला; 'किस पथ से जाऊँ ? श्रसमंजस में है वह्ह भोलाभाला; प्रलग-ग्यूग पथ बतलाते सब पर में यह बतलाता हूँ‘राह पकड़ तु एक चला चल, पा जाएगा मधुराला ${ }^{\prime}$

## $७$

चलनें ही चलने में कितना जीवन, हाय, बिता डाला ! ' दूर अभी है', पर, कहता है हर पथ बतलानेवाला ; हिम्मत है न बढ़ूँ ग्रागे को, साहस है न फिरु पीछे ; किकर्तंव्यविसुढ़ मुभे कर दूर खड़ी है मघुशाला ।


मुख से तू अ्रविरत कहता जा मधु, मदिरा, मादके हाला, हाथों में श्रनुभव करतता जा एक ललित कल्पित ट्याला, ध्यान किए जा मन में सुमधुर, सुखकर, सुन्दर साक़ी का ; प्रोर बढ़ा चल, पथिक, न तुभको दूर लगेगी मधुइाला
$\varepsilon$
पदिरा कीने को ग्रभिलाषा ही बन जाए जब हाला, श्रधरों की भातुरता में ही जब ग्राभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते०करते जब साक़ी साकार, ससे, रहे न हाला, व्याला, साक़ी,
तुझे मिलेगी मधुराला।


## q0

सुन, कलकल, छलछल मधुघट से गिरती व्यालों में हालए, सुन, रुनझुन, रुनझुन चल वितरण करती मधु साकी़ाला;

बस भ्रा पहुँचे, दूर नहीं कुछ; चार क़दम श्रब चलता है ; चहक रहे, सुन; पीनेवाले, महक रही, ले, मधुशाला।

## १?

जललतरंग बजता, जब चुंबन करता ट्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती, चलंती, जब रुनझुन साक़ीबाला, डाँट-डपट : मधुविक्रेता की - ध्वनित पखावज करती है ; मंधुरव से मधु की मादकता श्रौर बढ़ाती मधुराला।



$$
\begin{aligned}
& \text { हाथों से ग्राने से पहले } \\
& \text { नाज़ दिंखाएगा पयाला, } \\
& \text { अ्रधरों पर ग्राने ॰से पहले } \\
& \text { ध्रदा दिखाएगी हाला, } \\
& \text { बहुतेरे इन्कार करेगा } \\
& \text { साक़ी श्याने से पहले ; }
\end{aligned}
$$

पधिक, न घबरा जाना, पहले
मान करेगी मधुता़ला ।


लाल सुरा की बार लपट-सी कह्ट न इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है, मत इसको कह देना उर का छाला;

दर्द नशा है इस मदिरा का विगत स्मृतियाँ साक़ी हैं; पीड़ा में अंन्नंद जिसे हो, श्राए मेरी मधुख़ाला ।

जगती की शीतल हाला-सी, पथिक, नह्ंी मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले - सा, पधिक, नहीं मेरा प्याला ;

ज्वाल-सुरा जलते व्याले में
दग्ध हृदय की कविता हैं जलने से भयभीत न जो हो, ग्राए मेरी मधुराल़ा ।


१६
बहती हाल़ देखी, देखो लपट उठाती घ्रन हाला, देखो प्याला भ्रब छूते ही होठ जला देनेवाला ; 'होंठ नहीं, संब देह दहे, पर पीने, को दो बूँद मिले'ऐसे मघु के दीवानों को घ्रांज बुलाती मधुराला।

96
घर्म-प्रंथ सब जला चुकी है जिसके घ्यन्तर की ज्वाला, मंदिऱ, मस्जिद, गिरजे-सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित, मोमिन, पादर्दियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है भाज उसी का स्वागतृ मेरी मधुराला।

## 92

लालायित घ्रधरों से जिसने, हाय, नहीं चूमी हाला, हर्ष-विकंपित करु से जिसने, हा, न छुग्रा मघु का ट्याला, हाथ पकड़ लज्जित साक़ी का . पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला।

ใ 8
बने पुजारी प्रेमी साक़ी, गंगाजल पावन, हालां, रहे फेरता श्रविरत गति से मधु के प्यालों की माला, ‘अौौर लिये जा, ग्रौर पिये जा'इसी मंत्र का जाप करे, मैं रिव की प्रतिमा बन बैठूँ, मंदिर हो यह मधुराला।

२२
सब मिट जाएँ, बना रहेगा सुन्दर साकी, यम काला, सूखें सब रस, नने रहेंगे किन्तु, हलाहल श्रौं हाला, धूमधाम शौं चहल-पहल के स्थान समी सुनसान बनें, जगा करेगा ध्रविरत मरघट, जगा करेगी मधुहाला।


२४
बिना विए जो सधुशाला को बुरा कहे; वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुँह पर पड़ जाएगा ताला; दास-द्रोहियों दोनों में है ज़ीत सुरा की, ट्याले की; विशवविजयिनी बनकर जग में ग्राई मेरी मधुशाला ।

22
हरा-भरा सहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला, वहाँ मुहर्रंम का तम छ़ए, यहाँ होलिका की ज्वाला;

स्वर्य लोक से सीधी उतरी
वसुंधा पर, दुख क्या जाने;
पढ़े मर्सिया दुनिया सारी,
ईद मनाती मधुराला।


