

THE FREE INDOLOGICAL<br>COLLECTION<br>WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

## FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

# - <br> BCO 4 

# भारतीय ज्ञानपीठ की एक और नयी पहल ठह युवा कथाकारों के <br> <br> पहले कथा-संग्रह का सेट 

 <br> <br> पहले कथा-संग्रह का सेट}

भीतर का वक्त : अल्पना मिश्र
अल्पना मिश्र की कहानियाँ जिस मितव्ययिता और सहज सादगी से सम्बन्धों और स्थितियों की बाहरी दिनिया से 'भीतर' को देखती हैं वह आज के स्र्री मन में हो रहे बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं।
-कृष्णा सोबती (प्रख्यात कथाकार और विचारक)
पौ फटने से पहले : अरुण कुमार 'असफल’
लेखक का विषयवस्तु सम्बन्धी वैविध्य और अनुभव की विस्तीर्णता--और उन अनुभवों को सहज कल्पनाशीलता के सहारे अपनी खास शैली में कहानी बना देने की क्षमता विस्मयजनक रूप से एक नयेप्न और ताजगी का एहसास कराती है ....

- श्रीलाल शुक्ल (प्रतिष्टित व्यंग्यकार और उपन्यासकार)

मेरी नाप के कपड़े : कविता
कविता की कहानियों को पढ़ना एक युवा स्त्री के मान्नसिक भूगोल के अनुसंधान और घनिष्ठ अपरिचय को जानने के रोमांच से गुजरन है । कविता की कहानियों को पढ़ना ‘नयी लड़की' को जानना है।
-राजेन्द्र यादव (महत्वपूर्ण लेखक, सम्पादक और चिन्तक)
बहेलियों के बीच : श्यामल बिहारी महतो
ये कहानियाँ श्रमिकों के जद्दोजहद-भरे जीवन पर आधारित हैं। लेखक ने जिन अभावों और मुश्किलों में अपना जीवन गुजारा है और अपने आसपास जो देखा-सुना है, उसे अपनी कहानियों में शब्दश: लिखने की कोशिश की है। संवेदनात्मक कथात्व इन्हें गहराई प्रदान करता है।
-कमलेश्वर (प्रख्यात कथाकार, लेखक और सम्पादक)
कोई भी दिन : पंखुरी सिन्हा
पंखुरी सिन्हा की कहानियों को बहुत कुछ कहना चाहने की इच्छा की कहानियाँ कहा जा सकता है। कथाकार परिवेश को, परिवर्तन को, विषटन को, निजी-अनिजी, अमूर्त, अभौतिक, उदात्त सभी को पहचानती-रेखांकित करती हुई अपनी कथावस्तु के सन्दर्भ से कहीं ज्यादा कहना चाहती है ....
-राजी सेठ (प्रख्यात कथाकार, लेखिका और चिन्तक)
राजा, कोयत और तन्यूर : पराग कुमार मांदले
लेखक का रचना-संसार सिमटा हुआ 7 होकर स्वयं को विस्तार देता अपनी गहन रचना-दृष्टि का उत्स अन्वेषित करता है, जो उसकी अभिव्यक्ति की निषा के प्रति हमें आश्वस्त ही नहीं करता, उसकी अप्रतिम सम्भावनाओं को भी रेखांकित करता है।
-चित्र मुद्यल (समर्थ लेखिका तथा विचारक)

## (प्रत्येक सजिल्द 95 रु. पेपरबैक 50 रु.)

# भारतीय ज्ञानपीठ 

पुस्तक-सूची : जनवरी, 2006

विषय-क्रम
नये प्रकाशन ( 2005-2006) ..... 2
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों की कृतियाँ ..... 6
मूर्तिदेवी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों की कृतियाँ ..... 15
लोकोदय/राष्ट्यभारती ग्रन्थमाला के प्रकाशन
उपन्यास ..... 17
कहानी ..... 20
बोधकथा, लघुकथा, लघु निबन्ध एवं सुभाषित ..... 23
कविता ..... 24
शायरी ..... 27
नाटक ..... 27
हास्य-व्यंग्य ..... 28
लालित, वैचारिक निबन्ध आदि ..... 28
संस्मरण, यात्रा-वृत्तान्त, रेखाचित्र, जीवनी, साक्षात्कार आत्मकथा, पत्राचार, प्रेरक-प्रसंग आदि ..... 29
चिन्तन-अनुसन्धान-समालोचना ..... 30
ज्योतिष, संगीत, विविध ..... 31
पेपरबैक पुस्तकें ..... 32
मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला के प्रकाशन
जैनदर्शन, सिद्वान्त, कर्म एवं न्यायग्रन्थ ..... 37
आचारशास्त्र, पूजा, सुभाषित आदि ..... 38
कोश, अलंकार, ग्रन्थसूची ..... 38
पुराण, चरित एवं अन्य काव्य-ग्रन्थ ..... 39
ज्योतिष ..... 40
जैंन कला, स्थापत्य, शिलालेख ..... 40
अनुसन्धान, समीक्षा आदि ..... 40
जैन तीर्थ ..... 41
अन्य विधाएँ ..... 41

परिषद, पब्लिशिंग हाऊस द्वारा प्रकाशित लेखक की भर्य रचनाएँ
(1) भगवान् महावीर
(2) वीर पाठावली
(3) विशाल जैन संष
(4) The Religion of Ahimsa.
$\star$ सर्वाधिकार प्रकाशक के ग्राधीन है।

मूल्य :- 2 रु०

मुद्रक :- एन० ग्रार० र्रिर्टांग प्रेस, ग्रनाज मन्डो, फिलिम्मस्तान के पास, बाड़ा हिन्दूराव दिल्ली—६

Jain Tirath Aur Unki Yatra; Shri Kamta Prasad Jain;
Rs. 2/-

## दो शब्द

श्री दि० जैन तीर्थो का इतिहास म्रज्ञात है। प्रस्तुत पुस्तक भी उसकी पूर्ति नहीं करती। इसमें केवल तीर्थो का महत्व ग्रौर उनका सामान्य परिचय कराया गया है, जिसके पढ़ने से तथथंयात्रा का लाभ सुविधा घ्रौर महत्व स्पष्ट हो जाता है। तीर्थो का इतिहास लिखने के लिए पयांप्त सामग्री ग्रवेक्षित है। पहले प्रत्येक तीर्थ विषयक साहित्योल्लेख ग्रन्थ, प्रशस्तियां, शिलालेख, यन्त्रलेख ग्रौर जनश्रु तियां ग्रादि एकत्रित करना ग्रावइयक है। इन साधनों का संग्रह होने पर ही तीर्थो का का इतिहास लिखना सुगम होगा। प्रस्तुत पुस्तक में साधारणतः ऐतिहासिक उल्लेख किए हैं। संक्षेप में विद्यार्थीं इसे पढ़कर प्रत्येक तोर्थका ज्ञान पा लेगा ग्रौर भक्त ग्रपनी श्राट्म-संतुष्टि कर सकेगा। यह लिखी भी इसी टृष्टि से गई है।

भा० दि० जैन परिषद् परीक्षा बोर्डं के लिए तीर्थ विषयक एक पुस्तक की श्रावरयकता थी। मेरे प्रिय मित्र ला० उग्रसेन जी ने, जो परिषद् परीक्षा बोर्ड के सुयोग्य मन्त्री हैं यह प्रेरणा की कि मैं इस पुस्तक को परिषद् परीक्षा बोर्ड कोर्स के लिए लिख दूँ। उनकी प्रेरणा का ही यह परिणाम है कि प्रस्तुत पुस्तक वर्तमान रूप में सन् १ع૪३ में लिखी जाकर प्रकाशित की गई.थों। ग्रत: इसके लिखे जाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है।

यह हर्ष का विषय है कि जन साधारण एवं छात्र वर्ग ने इस पुस्तक को उपयोगी पाया ग्रौर इसका पहला दूसरा तीसरा संसकरण समाप्त हो गया। ग्रब यह चौथा संसकरण है।

इसमें कई संशोधन ग्रौर संवर्धन भी किए गए हैं। पाठक इसे ग्रोर भी उपयोगी पायेंगे।

झ्राशा है यह पुस्तक इच्छित उद्दे श्य की पूति करेगी।

श्रुत पंचमी 2472
ग्रलीगंज (एटा)

विनीत्
—कामताप्रसाद् जैन

## ＊シ

नं०
पृष्ट
$?$ तीर्थ क्या है। ？
२ तीर्थ स्थान का महत्व ग्रौर उनकी विनय ७
३ तीर्थ यात्रा से लाभ ग्रौर तीर्थों की रूप रेखा १？
$\gamma$ उत्तर के प्रदेश तीर्थ स्थानों की तालिका १४
4 मध्य प्रदेशा के तीर्थों की तालिका ？६
६ राजस्थान के तीथों की तालिका $? \stackrel{\square}{\square}$
७ बंगाल，बिहार ग्रौर उड़ीसा के तीर्थ क्षेत्रों कह की तालिका
द महाराष्ट्र，गुजरात श्रोर कर्णाटक के तीर्थ क्षेतों की तालिका
ह मद्रास（तमिलनाडू）के तीर्थ क्षेत्रों की तालिका २₹
१० तीर्थो का सामान्य परिचय श्रोर यात्रा २६
12．उपसंहार
१२ परिशिष्ट १－यात्वियों को सूचनायें ११६

१३ परिशिष्ट २－मानचित्र
१ उत्तर पदेश के तीर्थ
२ बिहार，बंगाल ग्रोर उड़ीसा के तीर्थ
३ दक्षिण भारत के तीर्थ
$\gamma$ महाराष्ट्र राज्य के तीर्थ ใ？气

4 गुजरात के तीर्थ
६ मष्य प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र
१४ तीर्थ स्थानों की प्रनुक्रमणिका

$$
-(0)-
$$

## ॥ ऊ नम: सिद्धेश्य:॥

## जैन तीर्थ ग्रोर उनकी याना ?-तीर्थ क्या हैं ?

'तृ' धातु से 'थ' प्रत्यय सम्बद्ध होकर ‘तीर्थ' शब्द बता है। इसका शब्दार्थ है -‘जिसके द्वारा तरा जाय।' इस इब्दार्थ को ग्रहण करने से ‘तीर्थ’ शब्द के ग्रेक क्रप्थ हो जाते हैं, जंसे शासस्र, "पाह्याय, उपाय, पुण्यकर्म, पवित्र स्थान इत्यादि । परन्तु लोक में इस शब्द का हढ़ार्थ ‘पवित्र स्थान' प्रर्वलित है। हृंें भी यह म्रर्थ प्रकृतरूपेण ग्रभीष्ट है, क्योंकि जैन तीर्थ से हमारा उद्देश्य उन पवित्र स्थानों से है, जिनको जैनी पूजते ग्रौर मानते हैं।

साधारणतः क्षेत्र प्रायः एक समान हांते हैं, परन्तु फिर भी उनमें द्रव्य, काल, भाव घ्रौर भवल्व से श्रन्तर पड़ जाता है। यही कारण है कि इस युग के ग्रादि में ग्रार्य भूमि का जो क्षेत्र परमोन्नत दशा में था, वही श्राज हीन दशा में है। वैसे ही झृुत्रों के प्रभाव से व काल के परिवर्तन से क्षेत्र में ग्र्तनर पड़ जाता है। हर कोई जानता है कि भारत में भिंन्न-भिंन्न प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। पंजाब का क्षेत्र घम्चा गेंटं उपजाता है, ज़कि बंगाल का क्षेत्र घ्मच्चे चावल को उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। सारांशतः यह स्पष्ट है कि बाह्य ॠतु ग्रादि निमित्तों को पाकर क्षेत्रों का प्रभाव विविध प्रकार के रूपों को धारण करता है।

संसार से विरक्त हुए महापुरुष प्रकृति के एकान्त ग्रोर शांत स्थान में विचरते हैं। उच्च पर्वतमालाग्रों-मनोरम उपत्यकाम्यों, गम्भीर गुफाश्रों भ्रौर गहन वनों में जाकर साधुजन साधना में लीन

## [ २ ]

होते हैं। जैन धर्म जीवमात्र को परमार्थ सिद्धि की उपदेश देता है ; क्योंकि प्रत्येक जीव सुख चाहता है। के प्रलोभनों में नही है ; वह ग्राल्मा का गुण है। जो मनु की छाया को पकड़ रावने का उद्योग करता है उसे ह पड़ता है। छाया का पीछा करने से वह हाथ नहीं ग्रां प्रति उदासीन हो जाइए, वह स्वतः ग्रापके पीछे पी श्रतएव जो मनुष्य महान् बनने के इच्छुक हैं उन्हें त्यागश्रभ्यास करना कार्यकारी है। प्रर्थ ग्र्र काम पुरुषार्थो व धर्म पुरुषार्थ पर ही निर्भर है इसलिए ग्रन्य कार्यो के वन्दना भी धर्माराधना में मुख्य कारण कहा गया है। वं वह विशेष स्थान है जहां पर किसी साधक ने साधना : सिद्धि को प्राप्त किया है। वह स्वयं तारण-तरण हुग्रा क्षेत्र को भी श्रपनी भव-तारण शाक्ति से संसकारित क धर्म•मार्ग के महान् प्रयोग उस क्षेत्र में किये जाते हैं-तिल-तुषमात्र परिग्रह का त्याग करके मोक्षपुरुषार्थ के स हैं, वे वहां पर ग्रासन माड़कर तपइचरण, ज्ञान ग्रौर श्रभ्यास करते हैं, ग्रन्त में कर्म-हात्रुग्रों का ग्रौर द्वेषाी करके परमार्थ को प्राप्त करते हैं। यहीं से वह मुक्त हे लिए ही निर्वाण-स्थान परम पूज्य हैं।
+‘कल्पान्निर्वरण कल्याग मन्वेत्यामरनायका:।
गंधादिभि: समभ्यर्च्य तन्क्षेत्रमपवित्रयन् ॥६३।।
-उत
श्रर्थ :-निर्वाण कल्याण का उत्सव मनाने के लि देव ₹वर्ग से उसी समय ग्राये ग्रौर गंध ग्रक्षत ग्रादि ं पूजा करके उन्होंने उसे पवित्र बनाया। श्रतः निर्वाण प्ज्य हैं।

किन्तु निर्वणण स्थंन के साथ ही जंन धर्म में तीर्थद्धर भावान के गर्भ, जन्म, तथ श्रौर ज्ञान कहलयाणक के पवित्र स्थानों को भी तीर्थ कहा गया है वे भी पनिंत्र स्थान हैं । तीर्थद्डर कर्मप्रकृति जंन कर्मसिद्धांत में एक सवोंपरि पुण्य-प्रकृत कही गई है। जिस महानुभाव से यह पुण्यप्रकृति वंध को प्राप्त होती हैं ग्रन्य सभी पुण्पक्षकृ. तियां उसकी ग्रुनुसारिणी हो जाती है। यही कारण है कि भावी तीर्थड्डर के माता के गर्भ में ग्राने के पहले ही वह पुण्य प्रकृति श्रपना सुख़द प्रभाव प्रकट करती है। प्रोर गर्भ में ग्राने से ६ माह पूर्व से ग्रौर गर्भावस्था के नौ माह तक इस प्रकार कुल ११ महीने तक रत्न श्रोर स्वर्ण वृष्टि होती है। उनका गर्भवतरण श्रोर जन्म स्वयं माता-पिता एवं श्रन्य जनों के लिए सुखकारी होता है। उस पर जिस समय नीर्थ द्धर भगवान् तपस्वी बनने के लिए पुरुषार्थी होते हैं, उस समय के प्रभाव का चित्रण शब्दों में करना दुष्कर है। वह महान ग्रनुष्ठान है - संसार में संवंतोभद्र है। उस समय कर्मवोर से धर्मवीर ही नहीं बत्किक वह धर्म चक्रवर्ती की प्रतिजा करते हैं। उनके द्वारा महान लोकोपकार होने का पुण्य योग इसी समय से घटित होता है। प्रब भला बताइये, उनका तपोवन क्यों न पतितपावन हो। उनके दर्श्न करने से क्यों न धर्म मार्ग का पर्यंटक बनने का उब्साह जागृत हो ?

उस पर केवल ज्ञान-कल्पाण-महिमा की सीमा ध्रसीम है। इसी प्रवसर पर तीर्थ द्बरत्व का पूर्ण प्रकाश होता है। इसी समय तीर्थड्डर भगवान को धर्म चकर्वातत्व प्राप्त होता है। वह ज्ञानपुर्ज रूप सहम्र सूर्य प्रकाश को भी घ्रपने दिव्य ग्यात्मपकाशा से लज्जित करते हैं। खास बात इस कल्याणक की है कि यही वह स्वर्ण घड़ी है जिसमें लोकोपकार के बहाने से तीर्थंद्रर भगवान द्वारा धर्म चक्रवर्तंन होता है। यही वह पुण्यस्थान हैं, जहां जीव मात्र को सुखकारी घमंदेशाना कणंगोचर होती है। प्रोर यहीं से

## [ $\mathrm{\gamma}$ ]

एक स्वर्ण वेला में तीर्थस्दर भगवान का विहार होता है, जिसके भागे श्रागे धमं चक चनता है। सारे प्रार्य खड में रवंज़. सर्वदर्शी जिनेन्द्र प्रभु का विहार श्रोर धमोंपदेश होता है : ग्रत: श्रायुक्षमें के निकट ग्रवसान में वह जोवनमुक्त परमां्मा किसी पुण्य क्षेत्र पर घ्रा विराजमान होते हैं ग्रोर वहीं से लोकोत्तर ध्यान की साधना से ग्रघातिया कर्मों का भी नाइ करके म्रशरीरी परमात्मा हो जाते हैं। निर्वाण काल के समय उनके ज्ञानपुंज घ्रात्मा का दिव्य क्रकःा लोक को ग्रालोकित कर देता है ग्रौर वह क्षेत्र ज्ञान किरण से संखकारित हो जाता हैं। देवेन्द्र वहां ग्राकर निर्वाण कल्याण की पूजा करता है प्रोर उस स्थान को अ्रदने बज्र दण्ड से चिह्नित कर देता है। + भवतजन ऐसे पविन्र स्थानों पर चरण चिन्ह स्थापित करके उपर्यु वत लिखित दिव्य घटनाम्रों की पुनित स्मृति स्थायी बन। देते हैं। मुमुक्षु उनकी वन्दना कग्ते हैं ग्रौर उस ग्रादर्श्र से ई़क्षा ग्रहण करके ग्रपना ग्रात्मकल्य ण करते हैं। ₹वह है तीर्थों का कल्याण-रहस्य।

किन्तु तीर्थं भगतान के कल्य्यणक स्थानों के ग्रतिरिक्त सामान्य केवली महापुरषों के निर्माण स्थान भी तीथंवत् पूज्य हैं। वहां निस्तर यात्रीगण ग्राते जाते हैं, उस स्थान की निवेषषता उन्हें वहां ले ग्राती है। वह एक मात्र अ्राटम-साधना के चमत्कार की द्योतक होती है उस पवित्र क्षेत्र पर किसी पूज्य साधु ने उपसर्ग सहती कर श्रपने ग्राट्मबल का चमत्कार प्रगट किया होगा ग्यथवा वह स्थान ग्रग्गणित ग्राराषकों की धर्मराषना ग्रौर सल्लेखनाव्रत की पालना से दिव्य रूप पा लेता है वहां पर श्रदभुत ग्रोर श्रतिताय पूर्ण दिव्य मूतिययों ग्रोर मन्दिर मुमुक्ड के हृदय पर ज्ञान-ध्यान की शांतिपूर्ण मुदा ख्रंकित करने में कार्यंकारी होते हैं।

+ हरिवंश पूराण व उत्तर पुराण देलो।
- पाइव्वनाथचरित्र (कलकत्ता) पृष्ठ ४२०।

जंन सिद्धांत साक्षात् धर्म विज्ञान है, उसमें घंधेरे में निशाना ल गाने का उद्योग कहों नहों है। वह साक्षात् सबंज-सर्वर्श्री तीर्थछ्ञारों की टेन हैं इसलिए उनमें पद-पद पर वँज्ञानक निहूपण हुआ्रा मिलता है । हर कोई जानता है जिसने किसी मनुष्य को देखा नहीं वह उसको पहचान नहीं सकता। मोक्ष मार्ग के पयंटक का ध्येय परमात्म स्वरूप प्राप्त करना होता है। तीर्थद्धर भगवान उस परमात्म स्वहूप के घट्यक्ष घ्रादर्श जीबन्मुक्त परमात्मा होते हैं। ग्रतएव उनके दर्शन करना एक मुमुधु के लिए उपादेय है, उनके दर्गन उसे परमात्म-द्रेंन कराने में कारण भूत होते हैं। इस काल में उनके प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ नहीं हैं। इस लिए ही उनकी तदाकार स्थापनः करके मूर्तियों छा हा उनके दर्शंन किये जाते है। तीर्थ स्थानों में उनकी उस ध्यान मई शांतमुद्रा को धारण की हुई मूर्तियां भक्तजनों के हृदय में सुख ग्रोर शांति की पुनीत धारा बहा देतों है। भक्त हृदय उन र्मूर्मयोंके सन्मुख पहुंचते ही श्रपने श्राराध्य देव का साक्षात् ग्रनुभव करता हैं ग्रोर गुणानुवाद गा गाकर घ्रलभ्य झ्राट्मतुष्टि पाता है। पाठशाला में बच्चे भगोल पढ़ते हैं। उन देशों का ज्ञान नकरोके द्वारा कराया जाता है जिनको उन्होंने देला नहीं है। उस श्रतदाकार स्थान प्रर्थात् नकसे के द्वारा वह उन विदेदेोंका ठीक ज्ञान उपार्जन करते है। ठीक इमी तरह जिनेन्द्र की प्रतिमा भी उनका परिज्ञान कराने में कारणभूत हैं । जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं देबा है, वे उनके चित्र म्थथवा मूर्ति के दर्शान करके ही उनका परिचय पाते घ्रोर श्रद्धालु होते हैं। इसीलिए जिनमन्दिरों में जिन प्रतिमएएँ होती हैं। उनके घ्राधार से एक गृहस्थ ज्ञान-मार्ग में ग्रागे बढ़ता है। तीर्थ स्थानों पर भी इसी लिये श्रति भनोज्र श्रोर दर्शंनोय मूर्तियों का निर्माण किया गया है

## [ ६]

पहले तो तीर्थ स्थान स्वयं पवित्र हैं। उस पर वहां ग्रातेमसंस्कारों को जागृत करने वाली बोलती सी जिन प्रतिमायें होती है। जिनके दर्शन से तीर्थयात्री को महती निराकुलता का ग्रनुभव होता है। +वन्मासाकात सुखका ग्रनुभव करता है। ग्रत्र पाठक समभ मकते हैं कि तीर्थ क्या है।
> + 'सपरा जगम देहा दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं।
> णिग्गंयवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥'
> - षट्पाहुडे श्री कुन्दकुन्दाचार्य:

भावार्थ :--स्व श्रात्मा से भिन्न देह जो दर्शानज्ञान व निर्मल चारित्र से निंग्रे्थस्वहून है ग्रौर वीतराग है वह जंगम प्रतिमाजिन मार्ग में मान्य है। ब्यवहार में वैमी ही प्रतिमा पाषाणादि की होती हैं।

## प्ररनावली

१. तीर्थ शबद का क्या श्रर्थ है ? साधारण बोलचाल में तीर्थ किसे कहते हैं ? कुछ उदाहारण देकर समभाग्रों।
२. तीर्थ क्षेत्र कैसे बनते हैं ?
३. 'सिद्धक्षेत्रों', य। ‘निवर्वण क्षेत्र' ग्रोर ग्रतिशय क्षेत्र' के बारे में संक्षेप में लिखो।
४. तीर्थक्षेत्रों पर तीर्थंकरों ग्रथवा महापुरुषों की मूर्सियां या उनके चरण चिन्ह क्यों बनाये जाते हैं ? उनका क्या उपयोग ᄅ ?

# तीर्थ स्थान का महत ग्रोंर उसकी विनय 

# "सिद्धक्षेत्रे महातीर्थे पुरासपुुपाश्रिते। कन्याएकीलिते पुएये छ्यान सिद्दि प्रायते ॥' 

## — ज्ञानार्एव।

‘तीर्थ' शब्द ही उसके महत्व को बतलाने के लिए पर्याप्त है। तीर्थ वह स्थान है जिसके द्वारा संसार•सागर से तरा जाय। उसके समागम में पहुंच कर मुमुक्षु संसार-सागर से तरने का उद्रोग करता है, क्योंकि तीर्थो का प्रभाव ही ऐसा है। वह योगियों की योगनिष्ठा ज्ञान-ध्यान ग्रौर तपइचरण से पवित्र किये जा चुके हैं। उनमें भी निर्वणणक्षेत्र महातीर्थ है, कोंकि वहां से बड़े.बड़े प्रसिद्ध पुरुष ध्यान करके सिद्ध हुए हैं। पुग़गणपुरष ग्रप्थात् तीर्थंकर ग्रादि महापुरुषों ने जिन स्थानो का श्राश्रय लिया हो श्रथवा ऐसे महातीर्थ जो तीर्थंकरों के कल्पाणक स्थान हों, उनमें ध्यान की सिद्धि चिशेष होती है। ध्यान ही वह श्रमोघ बाण है जो पापव वात्रु को छिन्न भिन्न कर देता है। मुमुक्षु पाप से भयभीत होता है। पाप में पीड़ा है ग्रौर पीड़ा से सब डरते हैं। इस पीड़ा से बचने के लिए भव्यजींव तीर्थंक्षेत्रों की शरण लेते हैं। जन-साधारण को यह विशवास है कि तीर्थ स्थान की वन्दना करने से उनका पाप मैल धुल जाता है। लोगों का यह श्रद्धान सार्थक है, परन्तु यह् विवेक सहित होना चाहिये, क्योंकि जब तक तीर्थ के स्वरूप, उसके महत्व ग्रौर उसकी वास्तविक विनय करने का रहस्य नहीं समभा जायगा, तब तक केवल तीर्थ दर्शान कर लेना पर्याप्त नहीं हैं। लोक में सागर, पर्वत, नदी श्रादि को तीर्थ मानकर उसमें स्नान

## [ 5 ]

कर लेने मात्र से ही बहुधा पवित्र हुग्रा माना जाता है, किन्तु यह धारणा गलत है। बाहरी शरीर-मल के धुलने से घ्रत्मा पविः नहीं होती है । ग्राट्मा तब ही पवित्र होती है जर्तकि कोधादि म्रन्त मंल दूर हों । श्रतएव तीर्थ वही कहा जा सकता है ग्रौर वहो तथं वन्दना हो सकती है, जिसकी निकटता में पाप-मल दूर होकर ग्रम्त रंग शुद्ध हो। जिन मार्गें बही तीर्थ बन्दना है, जिसके दर्शन ग्रो? पूजन करने से पवित्र उत्तम क्षमादि धर्म, विगुद्द सम्युर्दर्शंन, निर्मंल संयम श्रौर यथार्थ ज्ञानकी प्राष्ति हो, जहां से मनुष्य शान्तिभान का पाठ उत्तम रीति से प्रहण कर सकता है, वह ही तीर्थ है ! जैन मत के माननीय तीर्थ उन महापुरुों के पतित पावन समारक है जिन्होंने ग्राट्म शुर्दि की पूर्णात प्र, प्त की हैं। लौकिक शुद्धि विरोष कार्यंकारो नहीं हैं। साबुन लगाकर, मलमल कर नहांन से शरीर भले ही गुद्धसा दोखने लगे, परन्तु लोकोत्तर शुचिता उससे प्र.प्त नहीं हो सकती। लोकोत्तर शुचिता तब ही प्र.प्त हो सकती है, जब म्रन्तर के लिए धर्मं उपादेय है। सम्यग्-दर्शन, सम्यग--ज्ञान ग्रौर सम्यक. चारित्र-हृ रत्नत्र्य धर्म की प्राराधना ही लोकोत्तर सुचिता की अ्याधार शिला है। इस रतनत्रय-धर्म के धारक साधुजनों के प्राधार रूप निर्वाण श्रादि तीर्थ स्थान है। वह तीर्थ ही इस कारण लोकोत्तर शुचित्व के योग्य उपाय हैं, प्रबल निमित्त हैं। + इसी निए शास्रों में तीर्थों की गणना मंगलों में की गई है। वह क्षेत्र मंगल है । कैलाश, सम्मेदाचल, ऊजंयंत ( गिरिनार ),

+ ‘तग्रत्मनोविघुदृध्यानजलप्रक्षालितकर्मंमलकलंकस्य स्वात्मन्यवस्थानं लोकोत्तरशुचित्वं तन्साधनानि सम्यग्दर्शनज्ञानचरिख्तवांसि तद्वन्तशच साधवस्तधिष्ठानानि च निर्वणणभूम्यादिकानि तत्र्राप्त्यु पापत्वात् शुचिच्यपदेशमन्ति।'
- चारित्रसार पृ० १५०

पात्रापुर, चम्पापुर, ग्रादि तीर्थ स्थान ग्रह्न्तादि के तप, केवल ज्ञानादि गुणों के उपजने के स्थान होने के कारण क्षेत्रमङ्नल हैं।+ एवं इन पवित्र क्षेत्रों का स्नवन ग्रौर पूजन 'क्षेत्रस्तवन' है।*

तीर्थस्थल के दर्शन होते ही हृदय में पवित्र प्राह्लाद की लहर दौड़ती है, हृद्य भक्ति से भर जाता है। यात्री उस पुण्यभूर्मि को देखते ही मस्तक नमा देता हैं, ग्रौर ग्रपने पथ को शोधता हुग्रा एवं उस तीर्थ की पवित्र प्रसिद्धि का गुणगान मवुर स्वर लहरी से करता हुग्रा ग्रागे बढ़ता है। जिन मन्दिर में जाकर वह जिन दर्शान करता है ग्रौर फिर सुविधानुसार श्रष्टद्रव्यों से जिनेन्द्र का ग्रैर तीर्थका पूजन करता है ! $\times$ तीनों समय सामायिक वन्दना करता है। शास्त्रस्वाध्याय ग्रौर धर्मचर्वा करने में निरत रहता है। बार बार जाकर पर्वतादि क्षेत्र की वन्दना करता है ग्रौर

+ 'क्षे त्रमंगलमूर्जयन्तादिकमर्हदादीनां
निष्कमण केवल ज्ञानादि गुणोत्पत्तिस्थानम्ं'
- श्रोगोमट्टसार पृ० २।
*ः्रर कैलाश, संमेदाचल, ऊर्जयन्त ( गिरिनार ), पावापुर, चम्गापुरादि निर्वाणक्षेत्रनिका तथा समवशरण में धर्मोपदेश के क्षेत्र का स्तवन मो क्षेत्र स्तवन है।'

श्रीरत्नकरण्ड श्रावकाचार (बम्बई) पृ० १६ू।
$x$ 'जिणजम्मणणिस्खावणे-णाणुप्पत्तीय तित्थ चिण्हे सु ।
fिसिहीसु खेत्त पूजा, पुव्यविह्हाणेण कायव्वा ॥४४२॥।
भ्रर्थ :-जिनभगवान की जन्मभूfि, दीक्षाभूमि, केवलज्ञान उत्पन्न होने की भूमि ग्रोर तीर्थचिन्ह स्थान घ्रौर निषधिका झ्रर्थत् निर्वाण-भूमियों में पूर्वोक्त कल्याणक स्थानों में पूर्व कही हुई विधि के श्रनुसार ( जल चन्दनादि से ) पूजा करना चाहिए इसका नाम क्षेत्र पूजा है।

## [90]

घलते-चलते यही भावना करता हैं कि भव-भव में मुफे ऐजा हो पुण्य योग मिलता रहे। सारांश यह है कि यान्री ग्रपना सारा समय धर्मुरुषार्थ की साधना में ही लगाता है। वह तीथंथ्थान पर रहते हुए ग्रपने मन में बुरी भावना उठने ही नहीं देता, जिससे वह कोई निन्दनीय कार्य कर सके। ऐसे पवित्र स्थान पर यात्रीगण ऐसी प्रतिजाएँ बड़े हर्ष से लेते हैं जिनको ग्रन्यत्र के शायद ही स्वीकार करते। यह् सब तीर्थ का महात्व्य है। ऐसे पावत्र स्थान को किसी भी तरह अ्रपवित्र न बनाना ही उत्तम है। शौचादि क्रियाएँ भी वाह्य शुचिता का ध्यान रखकर करनी चाहिए, क्योंकि ध्यानादि धर्म क्रियाग्रों के साधन करने योग्य स्थान शान्तिमय एवं पवित्र ही होना चाहिए।+

## प्रशनावली

१] तीर्थ क्षेत्र का महत्व लिखो।
२] धार्मक एवं ग्रात्मा की उन्नति के लिए तीर्थ यात्रा क्यों पावश्यक है?
३] सच्ची तीर्थ यात्रा श्रौर तीर्थवन्दन किस प्रकार होती है ?
४] किस प्रकार की हुई तीर्थयात्रा निष्फल श्रोर पाप कर्मबन्ध का कारण होती है।

+ जनसंसर्ग वाक चित् परिस्पन्द मनो भ्रमा।
उत्तरोक्षर बोजानि ज्ञानिजन मतस्ज्जेत् ॥ - ज्ञानार्णव तीर्थ प्रबन्धकों को स्वयं ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे बाहरी गंदगी न फैलने पावे। ग्रधिक संख्या में होचगृह बनाने चाहिये ग्रोर उनकी सफाई के लिए एक से श्मधिक भंगी रखने चाहिये। उनमें फिनाइल डलवाकर रोज धुलवाना चाहिये।


## तोर्थ याग्र से ताम ग्रोर तीर्थं" की रूपरेखा

तीर्थयाग्रा क्यों करनी चाहिए ? इस प्रून का उत्तर देना भब श्रपेक्षित नहीं; क्योंकि जो नहानुभाव तीर्थों के महत्व को जान लेगा, वह ख्वयं इसका समाधान कर लेगा। यदि वह रतनत्रयधर्म की श्याराधना करके, विरेष पुण्यबन्ध करना चाहता हैं, तो वह भवइय ही तीर्थयात्रा करने के लिए उन्सुक होगा। घर बैठे ही कोई ग्रपने धर्म के पविश्र स्थानों का महत्व श्रौर प्रभाव नहीं जान सकत।। सारे भारत वर्ष में जैनतीर्थ बिबरे हुए हैं। उनके दर्शान करके ही एक जैनी धर्म-महिमा की मुहर अ्भपने हृदय पर ग्रंकित कर सकता है, जो उसके भावी जीवन को समुज्ज्चल बना देगी। यह तो हुग्रा धर्मलाभ, परन्तु इसके साथ ब्याजरूपी देशांटनादि के लाभ ग्रलग ही होते है। देशाटन में बहुत सी नई बातों का ग्रनुभव होता है श्रौर नई वस्तुप्रों के देखने का भ्यसर मिलता है। यात्री का वस्तुविज्ञान ग्रोर श्रनुभव बढ़ता है मोर उसमें कार्य करने की चतुरता श्रोर क्षमता श्राती है। घर में पड़े रहने से बहुधा मनुष्य संकुचित विचारों का कूपमंड़क बना रहता है, परन्तु तीर्थयाप्रा करने से हृदय से विचार-संकीर्णाता दूर हो ज ती है, उसकी उदारवृत्ति होती है। वह ग्रालस्य श्रौर प्रमाद का नां करके साहसी बन जाता है। श्रपना ग्रौर पराया भला करने के लिए वह् तत्पर रहता है।

जैनी ग्रपने पूर्वजोंके गौरवमयी प्र्तित्व का परिचय प्राचीन स्थानों का दर्शान करके ही पा सकते हैं, जो कि तीर्थयाप्रा में सुलभ है। साथ ही वर्तमान जैन समाज की उपयोगी संस्थाम्यों जसे जैन कालिज, बोडिग हाउस, मह्राविद्यालय, ध्राविकाश्रम श्रादि के निरीक्षण करने का श्रवसर मिलता है। इस दिगदर्शंन से दरंक

## [ २२]

के ह्द्यय में ग्राट्म-गौरव की भावना जाग़त होना स्वाभाविक है। वह ॠपने गोरव को जंन समाज का गौरंव समभेगा श्रौर ऐसा उद्योग करेगा जिसमें धर्म श्रोर संध की प्रभावना हो। तीर्य यात्रा में उसे मुनि, श्राfिका श्रादि साधु पुरूों के दर्शन ग्रौर भfक्त करने का भी सौभांय प्राप्त होता है। । म्नेक ₹थानों के सामाजिक रीतिरिवाजों म्रोर भाषाप्रों का ज्ञान भी पर्यटक की सुगमता से होता है। घर से बाहर रहने के कारण उसे घर-धन्वे की ग्राकुलता से छुट्टी मिल जाती है। इसलिए यात्रा करते हुये भाव बहुत गुद्ध रहते हैं। विशाल जैन मंदिरों ग्रौर भव्य प्रतिमाश्रों के दर्शंन करने से बड़ा भानन्द श्राता है। ग्रनेक शिलालेखों के पढ़ने से पूर्व इतिहास का परिज्ञान होता हैं। संक्षेप में यह कि तीर्थ यात्रा में मनुष्य को बहुत से लाभ होते हैं।

यात्रा करते समय मोसम का घ्यान रखकर ठठ्डे ग्रोर गरम कपड़े साथ ले जाने चाहिये ; परन्तु वह जहुरत से ज्यादा नहीं रखने चाहिए। रास्ते में खाकी ट्विल की कमीजें अ्रच्क्धी रहती हैं। खाने पीने का गुद्ध सामान घर से लेकर चलना चाहिये। उपरान्त खन्म होने पर किसी घ्यच्छे स्थ:न पर वहां के प्रतिषित जंनी भाई के द्वारा खरीद लेना चाहिये। रसोई वगँग्रह के लिए बर्तन परिमित ही रखना चाहिए ग्रौर जोखम की कोई बीज या कीमती जेवर लेकर नहीं जाना चाहिये। ग्रावझ्यक श्रोषधियां ग्रोर पूजनादि की पोधियाँ ग्रवइय ले लेनी चाहिये। थोड़ा सामान रहने से याश्रा करने में सुविधा रहती है। यात्रा में घोर कौन-सी बातों का ध्यान रखना ग्रावर्यक हैं, वह परिशिष्ट में बता दिया गया है। याश्रेच्छु उस उपयोगी रिक्षा से लाभ उठवें।

तीर्थयात्रा के लिए तीर्थो की रुपरेखा का मानचिन्र प्रत्येक भक्तहृदय में श्रंकित रहना अ्यावश्यक है। वह याश्रा करे या न करे, परन्तु वह यह जाने ग्रवश्य कि कौनसे हमारे पूज्य तीर्थं-

स्थान हैं ग्रौर वह कहां हैं ? तीर्थों का यह सामन्य परिचय उन हृदय में पुण्यभावना का. बीज बो देगा जो एक दिन ग्रंकुरित होव ग्रपना फल दिखायेगा। मुमुक्षु ग्रवशय तीर्थन्दन्दा के लिए याः करने जायेगा। गुभ-संसकार व्यर्थ नहीं जाता। ग्रच्छा तो ग्राः पाठऋ! जंन तीर्थों की र्प-रेखा का दर्शन कीजिए। भारतके प्रत्ये प्रान्तमें देखिए ग्रापके कितने तीर्थ हैं ।

पहले ही पंजाब प्रान्त में देखना ग्रारम्भ कीजिए। यद्य श्राज भी पंजाबमें जंनियों का सर्वथा ग्रभाव नही है, परन्तु तो ? दिगम्बर जैनियों की संख्या श्रन्यन्प है। एक समय पंजाब अ्रं' ग्रफगानिस्तान तक दिगम्बर जैनियों का बाहुल्य थः।+ उन ग्रतिशय क्षेत्र कोट कांगड़ा, तक्षशिला ग्रादि स्थ नों में थे, $\times$ परं ग्र:ज वह पवित्र स्थान नामनि:ओषष हैं। यह काल का महात्व्य है लाहौर श्रादि जैनियों के केन्द्र स्थान थे। पंजाब के लुष्त तीर्थों व पुनइद्धार हो तो ग्रच्छा है। सन्शृ४जमें भारत त्रिभाजन के सम: पंजाब का पशिचमी भाग पाकिस्तान में चला गया ग्रोर पूर्वी भा भारतवर्ष में रहा। कालान्तर में भारत स्थित पंजाब के दो भा हो गये--पंजाब श्रोर हर्याणा।

+ चीन देश का यात्री ह्वंन्स्सांग $७$ वों शताब्दी में भारत श्राय था। उसने पंजाब के fसहपुर ग्रादि स्थानों एवं ग्रफगानिस्तान ; दिगम्बर जैनों की पर्याप्त संख्या लिखी थी। देखो 'हुएनृसांग क भारत भ्रमण' (प्रयाग) पृष्ठ ३७ व १४२
$x$ कोटकांगड़ा में मुसलमानों के राज्यकालमें भी जैनों का घधिका: रहा ग्रौर वह स्थान पवित्र माना जाता था। ग्रभी हाल में इस स्थान का परिचय श्री विशवम्भरदास जो गर्गीय ने प्रगट किया है जिससे स्पष्ट है कि वहां दि० जैन मन्दिर था। श्रब यह खंडहृर हो गया है ग्रौर दि० जँन प्रतिमा को सेंदुर लगा कर पूजा जाता हैं। क्या ही श्रच्छा हो यदि इसका ज़ीर्णोद्धार किसा जावे ?

रावलधिडी जिले में कोटेरा नामक ग्राम के पास '‘ून्नि' नामक पहाड़ी पर डा० स्टोन को प्राचीन जंन मन्दिर fिल। था।
ज जर नकरा

धर्मभूमि हैं- अ्रागरा एक समय यह प्रदेश में मथुरा, ग्रहिच्छेत्र, कम्पिला एक समय
 संकिशा के निकट ग्रघतिया टीले से

गुप्त कालीन जिनप्रतिमायें प्राप्त हुई हैं । यह संभवत: ते रहवें तीर्थ ङर विमलनाथ जी का केवलजान
स्थान है । संयुक्त प्रान्त में ऐसे भूले हुए तीर्थं कई हैं। कोशान्बी, काकन्दी श्रावस्ती ग्रादि तीर्थ श्राज
भुला दिये गये हैं। इनका उद्धार होना श्रावरयक है । प्रचलित तीर्थोंकी नामावली निम्न प्रकार है:-
家
[ $3 x$ ]



प्राचान नाम
प्रय।ग
काम्पिल्य
ककुभग्राम
कुरुग्राम
कौराएम्बी
काकन्दीनगर
चन्द्रावती
चंदाउर चन्दवाड
चांदपुर
देवगढ़
पवाजी
वाराणसी
बालाबेठ
रत्नपुर


|  | 占1年 |  | ، | と ¢nvuesju |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | ＂ |  | ด |
|  | ＂ 2 bilcejf | （ | ، | ｜1616 | 3 |
|  | ＂ 2 ¢̂Dbju |  | ، | thal3k | $\%$ |
|  | ＂161生k |  |  |  | 2 |
|  | ＂tublint |  |  |  | ह |
|  | ، |  | ＇ | 2 2比比 | d |
|  | bet hath |  |  |  |  |
| \％ |  |  | 上688的 | 2 fltg 1015 | $\delta$ |
|  | 1 呆 さllek 上 <br>  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＂ | Lorks | ¢c |
|  |  |  |  | 3 b̧th | c |
|  |  |  |  |  |  |

[ १७ ]






[sc]

$\qquad$
[ २०]


$$
\text { [ } \mathrm{q} \ell \text { ] }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { प्राचीन नाम } \\
& \text { गिरिनार ऊर्जयन्त } \\
& \text { तारवरनगर } \\
& \text { पावागिरि } \\
& \text { तुंगीनिरि } \\
& \text { शात्रुंजय } \\
& \text { श्रजंता गुफा मन्दिर } \\
& \text { ग्रारटाल } \\
& \text { ग्राष्टे } \\
& \text { इलापुर } \\
& \text { ईडर } \\
& \text { उखलद (?) } \\
& \text { कचनेर } \\
& \text { कुण्डल श्रीक्षेत्र } \\
& \text { कुम्भोज } \\
& \text { कुलपाक क्षेत्र }
\end{aligned}
$$

[ २२ ]



बेलगांब
महुवा (सूरत)
बड़ाली


$$
\begin{aligned}
& \text { नं० प्राचीन नाम } \\
& \text { १६ भट्टाकलंकपुर } \\
& \text { २० तेरपुर } \\
& \text { २१ दही गांव } \\
& \text { २२ बाराशिवगुफा } \\
& \text { २३ बादामी (बातापी गुफ } \\
& \text { २४ बाबानगर } \\
& \text { २४ बेलगांव } \\
& \text { २६ विध्नहर पारर्वनाश } \\
& \text { २७ पारर्वनाश्य श्रमीभरा } \\
& \text { २६ होनसलगी क्षेत्र } \\
& \text { २६ कोपण } \\
& \text { ३० स्तवननिधि }
\end{aligned}
$$

[ २३]

[ २४ ]

## [ 2 2 ]

इस प्रक्रार सारे भारत वर्ष में लगभग सवा-सो दिगम्बर जैन तीथंक्षेत्र हैं। उनकी यात्रा वंदना करके मुमुक्षु ग्रपनी घाड्मा का हित साध सकते हैं।

## प्रनावली

१] तीर्थ यात्रा के लाभ विस्तार से लिखो।
२] सामाजिक उन्नति करने ग्रौर स्वदेश का गौरव बढ़ाने में तीर्थ यात्रा किस प्रकार सहायता करती है ?
३] भारत वर्ष ग्रौर जंनधर्म के इतिहास को क्या-क्या सामग्री जैन तीर्थों से उपलब्ष होती हैं।
४[ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार में से किसी एक प्रान्त के मुख्य तीर्थो के नाम लिखो ?

## तीधिं का सामान्य परिचय ग्रौंर यात्रा

वही जिज्बा पविश्र हैं, जिससे जिनेन्द्र का नाम लिया जावे भ्रौर पगों को पाने की सार्थकता तभी है जब पुण्यशाली तीर्थो की यात्रा-वन्दना की जावे। ग्राइये पाठक, हम लोग दिल्ली से श्रपनी परोक्ष तीर्थ यात्रा प्रारम्भ करें घ्रोर मार्श के दर्रानीय स्थातों का परिचय प्राप्त करें।

## दिन्ली

दिल्ली भारत की राजधानी श्राज नहीं बहुत पुराने जमाने से है। पाण्डोों के जमाने में वह इन्द्रप्रस्य कहलाती थी। इसका नाम योगिनीपुर भी रहा। सम्राट समुद्रुप्त ने लोहे की एक लाट इन्द्र प्रस्य में गढ़वांई थी। तोमर वंशी राजा श्रनंगपाल ने वहै लाट पुन: मजबूत गढ़बाने के विचार से उबड़वाई क्योकि किसी ज्योतिषी ने उसक्षे कहा था कि यह् लाट जितनी स्थिर होगी, उतना श्रापका राज्य स्थिर होगा। उखड़वाने पर देखा कि उसके किनारे पर खून लगा है। राजा ने लोहे की वह किल्ली पुन: गढ़वादी। किस्तु वह कीली कुछ् ढीली रह गई। जिससे लोग उसे ढीली या ढिल्ली कहने लगे। ढिल्ली ही बदलते बदलते दिल्ली बन गई। शाहजहाँ ने उसका नाम शाहजहान|बाद रक्बा। बोलचाल में सब लोग उसे दिल्ली कहते है। जैनधर्मं का उससे धनिष्ट सम्बन्ध रहा है।

कुतुब की लाट के पास पड़े हुए जंन मन्दिर घोर मूर्तियों के सण्हर उसके प्राचीन सम्बन्ध की साक्षी दे रहे है। कुतुबदद्दीन ने २७ हिद्दू ग्रोर जँन मन्दिरो को तोड़ कर यहां मस्सजद बनाई थी। इसके खंभों औोर छतों में पब भी जंन मूरियाँ दीख पड़ती हैं। मुसलमान बादशाहो के जमाने में भी जंन घर्म दिल्ली में उन्नति-

रील हुम्रा। कीरोजशाह, श्रकबर प्रादि बादशाहों को जंन गुर्यों ने श्रहिसा का उपदेश दिया श्रौर उनसे सम्मान पाया। मुन्लिम कालके बने हुए लाल मन्दिर, धर्मपुरा का नया मंदिर श्रादि दिव्य जंन मन्द्वर दर्शनीय हैं। कुतुब की लाट, जन्तर-मन्तर, राष्ट्र्वति भवन, लोकसता भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय श्रादि योग्य स्थान हैं। यहाँ से मेरठ पहुँचे।

## हस्तिनापुर (मेरठ)

मेरठ उत्तरीय रेलवे का मुल्य स्टेशन है। जैनों की काफी संख्या है-कई दरंनीय जिन मन्दिर हैं। मेरठ के मवाना मोटर भ्रड्डे से २२मील जाकर हस्तिनापुर के दर्शंन करना चाहिए। यह तीर्थ वह स्थान है जहाँ इस युग के श्रादि में दानतीर्थ का घ्रवतरण हुग्रा था-प्रादि तीर्थंदूर ॠष अदेव को इक्षुरस का घ्याहार देकर राजा भ्रे याँस ने दानकी प्रथा चलाई थी। उवरान्त यहां भी शाँतिं नाथ, कुन्दुनाथ घ्रोर घरहनाय नामक तीन तीर्थ द्धरों के गर्भ, जन्म, तप घोर ज्ञान कल्याणक हुए थे। इन तीर्थकरों ने छः खण्ड पृथ्वी की दितिजजय करके राजचक्वर्ती की विभूति पाई थी किन्तु उसको तृणवत् त्याग कर वह घर्म चकवर्ती हुए। यही इस तीर्थ का महत्व है कि वह त्याग धमं की गिक्षा देता है। भी पर्लि नाथ भगवान् का समवशरण भी यहाँ ग्राया था। बरिल प्रादि मंत्रियों ने राज्य पाकर ध्रंकचनाचार्य पौर उनके $90 \circ$ मुनियों पर यहीं ‘उपसर्ग किया था।' जिसे विष्णुकुमार मुनि ने वामन रूप धारण कर दूर किया। तभी से रक्षा बन्धन पर्वं प्रारम्भ हुपा। कोरव पाण्डन घही हुए थे। दिल्ली के राजा हससुसराय जी, जो शाही खजांची प्रोर धर्मार्मा से उनका बनवाया हुभा एक बहुत बड़ा रमणीक दि० जंन मंदिर घोर बर्मेशला हैं। तीनो भाबानोंकी पात्वीन नहियाँ भी हैं जिनमें चरण-चिह्न विराजमान हैं ।यहाँ कर्षकक मष्टाह्हिक वर्व पर मेला और उस्सव होता है। इसके मलामा फाल्युनी प्रष्णन्चिका पोर ज्येष्ठ कुणा १०४ को भी

## [ २ $]$

मेले होते हैं। यहां ही पास में वसूमा नामक ग्राम में भी दर्शनीय प्रोर प्राचीन प्रतिबिम्ब हैं। यहाँ एक इवेताम्बर मन्दिर भी है। यहॉं से वापस मेरठ झ्र।कर म्रोर हापुड़-मुरादाबाद जङ्झारन होते हुए ग्रहिक्षेत्र पाइर्वनाथ के दर्शन करने जावें, आ्रॉवला स्टेशन म्रागरा बरेली पैंसिज्जर से उतरें ग्रोर वहाँ से ताँगे द्वारा श्रहिक्षेत्र रामनगर जावें।

## भी अ्रहिक्षेत्र

जिला बरेली के गॉव रामनगर में प्रहिक्षेत्र वह् प्राचीन स्थान है जहाँ भ० पार्वननाथ का गुभागमन हुग्रा था। जब भगवान तत्कालीन "नागवन" के नाम से प्रसिद्ध स्थान में छ्यानमग्न थे भ्रोर जब कमठ के जीव संवर नामक ज्योतिषी देव ने उन पर रोमांचकारी घोर उपसर्ग किया था, तब पद्मावती श्रोर धरणेन्द्र भ्राये, धरणेन्द्र ने भगवान् को श्रपने सिर पर फण मंडप बनाकर उठा लिया श्रोर पद्मावती ने "नागफण मंडलरूप" छत्र लगाकर प्रपनी कृतज़ता प्रकट की थी, इस घटना के कारण हो सोधर्मेन्द्र ने उस नागवन का नाम श्रहिक्षेत्र प्रकर किया। वहीं जंनधर्म का केन्द्र बन गया। यहाँ जंनी राजाग्रों का राज्य रहा है। राजा वसुपाल ने यहाँ एक सुन्दर सहत्र कूट जिन मंदिर निर्माण कराया था जिस में कसोटो के पाषण की नौ हाथ उन्नत लेपदार प्रतिमा भ० पार्वनाय को विराजमान की थी। श्राचार्य पात्र केशरी ने यहाँ पद्मावती देवी द्वारा फण मंडप पर लिखित श्रनुमान के लक्षण से श्रपनी शंका निवारण कर जैनधर्म की दीक्षा ली थी। यह घ्राचार्य राजा घ्रवनिपाल के समय में हुए थे घ्रोर राजा ने भी प्रभावित होकर जैनधर्म धारण कर लिया था। जूँकि यह स्थान भ० पार्वंनाथ के बहुत पहले मे जंन संरक्षृति का महान केन्द्र था, इस लिए वह भगवान् यहां पधारे थे। जिस समय गिरिनार पर्वत पर भ० नेमिनाथ का निर्वांण कल्याणक मताया गया था, उसी समय

## [ २६ ]

यहां के राजा ने भी निर्वाणोत्सव मनाया था। श्री भहिक्षेत्र जी के दशंन यात्रियों को कृतज्ञा ज्ञापन श्रोर सत्य के पक्षपाती बनने की किक्षा देते हैं। यहाँ तिखाल वाले बाबा (भ० पार्वनाथ) का बड़ा चमत्कार है। लोगवहां मनौती मनानेजाते हैं ग्रौर उनकी कामनायें पूरी हीती हैं। यहां पर कोट के खण्डहरों की खुदाई हुई है, जिनमें ईस्वों प्रथम शताब्दी की जिन प्रतिमायें निकली हैं ं यहाँ पर रामनगर गांव में एक विशाल दि० जैन मंदिर है पौर गांवके प्रट्यन्त निकट एक विशाल प्राचीन मन्दिर है जिसमें छ: वेदियों में भगवान् विराजमान हैं। प्राचीन र्मूर्तायाँ चमत्कारी श्रोर प्रभाव शाली है तथा धर्मशालायें हैं। प्रति वर्ष चंत बदी म्रष्टमीसे ग्रयोददरी तक मेला होता है। श्रोर घ्राषाढ़ी घष्टाह्क्का पर्व में पर्रति वर्ष श्रास-पास के यात्री गण ग्राकर श्री सिद्विचक विधान करते हैं यह भी एक मेले का लघुरुप बन जाता है।

## मधुरा

रेवती बहोड़ा खेड़ा से भ्रलीगढ़-हाथरस जद्ఱशन होते सिद्धक्षेत्र मथुरा श्रावे। यह महान तीर्थ है। घन्तिम केवली श्री जम्बूस्वामी संश सहित यहाँ पधारे थे। उनके साथ महामुनि विद्युच्चर भ्रोर पाँच सो मुनिगण भी बाहर उद्यान में घ्यान सगाकर बैंे थे। किसी घर्मद्रोहो ने उन पर उपसर्ग किया, जिसे समभाव से सहकर वे महामुनि स्वर्ग पधारे। उन मुनिराजों के स्मारक रूप यहां पांच सौ स्तूप बने हुए थे। सम्राट भ्रकबर के समय घ्रलीगढ़ वासी साहुटोडर ने उसका जीर्णोद्धार किया था। समय वयतीत होने पर वे नष्ट हो गए। वहीं पर एक स्तूप भ० पार्वनाथ के समयकाबनाहुग्राथा, जिसे 'देवर्निfित' कहते थे। श्री सोमदेवर्सूरि ने उनका उल्लेख श्रपने ‘यर्शस्तिलकचम्पू' में किया है। प्राजकल चोरासी नामक स्थान पर दि० जंनियों का सुढढ़ मंदिर है जिसे सेक मनीराम ने बनवाया था। वहां पर 'क्षषभ व्रह्मचर्याश्रम, 'श्री दि०

जैन रथ निकलवा कर धर्मप्रभावना की थी। भ० महावीर का समवशरण भी यहाँ श्राया था। किन्तु कम्पिल में इस समय एक भी जैनी नही है। परन्तु यहाँ प्राचीन विशाल दि० जैन मन्दिर दर्शनीय हैं, जिसमें विमलनाथ भ० की तीन महामनोज्ञ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। एक बड़ी धर्मशाला भी है। चैंत्र कृष्णा श्रमावस्या से चैत्र शुक्ला तृतीया तक श्रोर श्राशिवन कृष्णा २ को मेला होता है। यहाँ से वापस कायमगंज ग्राकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन का टिकट लेना चाहिए। कम्पिल में चहुंश्रोर खण्डित जिनप्रतिमायें बिखरी पड़ी हैं , जिनसे क्रकट होता है कि यहाँ पहले ग्रौर भी मन्दिर थे। वर्तमान बड़े मन्दिर जी में पहले जमीन में नीचे एक कोठरीमें भ० विमलनाथ के चरण चिन्ह थे, परन्तु श्यब वह कोठरी बन्द कर दी गई है ग्रौर चरण पादुका बाहर विराजमान की गई है विमलनाथ भ० की मूर्ति ग्रतिशयपूर्ण है।

## कानपुर

कानपुर कारखानों श्रौर व्यापार का मुख्य केन्द है। यहां कई दर्शनीय जिनमंदिर हैं। श्रौर पंचायती बड़े मन्दिर जी में श्रच्छ्का शासत्र भण्डार भी है। यहां से इलाहाबाद जाना चाहिए। इलाहाबाद़ (पफोसा जी)
इलाहाबाद, गंगा-यमुना श्रौर सरस्वती के संगम पर बसा हुप्रा बड़ा नगर है। यही प्राचीन प्रयाग है। यहां किले के श्रन्दर एक श्रक्षय वट वृक्ष है। कहते हैं कि तीर्थद्बर ॠष अदेव ने उसी के नीचे तप धारण किया था ग्रौर यहों उन्हे केवल ज्ञान हुग्रा था। इसी से यह श्रक्षयवट कहलाता है। यहाँ चार रिखरबन्द दि० जंन मंदिर हैं ग्रोर मुहल्ला चाहचद में जंन धर्मंशाला है। मंदिरों की बनावट मनोहर है ग्रौर प्रतिमाएँ भी प्राचीन हैं। इस युग की यह घ्यदि तवोरूमि है घ्रोर प्रत्येक यात्री को धर्मवीर बनने का सन्देश सुनाती है। विशवविद्यालय, हाई कोर्ट, किला, संगम श्रादि

## [ 3 ]

थान दर्शंनीय है। हिन्दुप्रों का भी यह महान तीर्थ हैं। इलाहाबाद ती कोशाम्बी श्रोर पफोसा जी के दर्शान करने जाया जाता है। यह ादमप्रभु भ० से सम्बन्धित तीर्थ है प्रभासक्षेत्र नामक पहाड़ पर एक प्राचीन जिन-मन्दिर हैं ।

## कौशाम्बी ( कोसम)

प्राचीन कोशाम्बी नगर इलाहाबाद से २२ मील है। यहां तक बस जाती है। कोशाम्बी से नाव द्वारा पफोसा ६ मील पड़ता है। कोशाम्बी में पद्म्रभु भ० के गर्भ-जन्म तथा पफोसा में तप मोर ज्ञान कल्याणक हुये थे । यहां का ऊदायन राजा प्रसिद्ध था. जिसके समय में यहां जेनधर्म उन्नति शील था। कोसम की खुदाई में प्राचीन जंन मूर्तियां मिली हैं। यहॉं से वापस इलाहाबाद पहुंच कर लखनऊ जावे।

## लखनऊ

लबनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर है। स्टेशान के पास श्री मुन्नालाल जी कागजी की धर्माशाला है। यहां कुल ६ मन्दिर हैं, जिनके दर्शान करना चाहिए। यहां कई स्थान देलने योग्य हैं। कंसर बाग में प्रांतोय म्यूजियम में कई सो दिगन्बर जैन मूर्तियां हैं । जैन मूर्तियों का ऐसा संगह शायद ही ग्रुन्यत्य कहीं हो। लखनऊ से फंजबबाद जावे। यहां से $\succ$ मील बस, रिक्रा या तांगे में ग्रयोध्या जानें।

## ग्रयोष्या

ग्रयोध्या जंनियों का श्रादि नगर ग्रोर श्रादि तीर्य है। यहीं पर घ्रादि तीर्थ हूर ॠहपभद्रेव जो के गर्भ व जन्म कत्याणक हुये थे। यहीं पर उन्होंने कर्मरूमि की श्रादि में सभ्य औ्रौर सुसंसंकृत जीवन बिताना सिखाया था-मनुष्यों को कमंबीर बनने का पाठ सबते पहले यहीं पढ़ाया गया या। राजंव की पुण्य प्रतिष्ठा भी

## [ ३ 3 ]

सबसे पहले यहीं हुई थी। तान्यर्थ यह्र है कि धर्म-कर्म का पुण्यमयी लीलाक्षेत्र ग्रयोध्या ही है। इस पुनीत तीर्थ के दर्शान करने से मनुष्य में कर्म बीरता का संचार ग्रौर ल्याग वीरता का भाव जागृत होना चाहिए। केवल ऋषदेव हो नही बल्कि द्वितीय तीथ-敢र श्री श्रजीतनाथ, चौये तीर्थकर श्री ग्रभिनन्दननाथ, पाँचत्र तीर्थकर श्री सुमतिनार्थ जी ग्रैर १४ वें तीर्थं कर श्री प्रनन्तनाथ जीं का जन्म भी यहीं हुग्रा था। जिन्होंने महान राज ऐइवर्य को त्याग कर मुनिपद धारण करके जीवों का उपकार किया था। यह् सुन्दर तीर्थ ग्रयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुग्रा है। मु० कटरा में एक जँन मन्दिर ग्रौर धर्मशाला है। मुहल्ला रामगंज़ में बिशाल मूरित हैं। यह तिशाल मन्दिर सन् $१ ६ ६ ้ ~ म े ं ~ ब न ा ~ ह ै । ~$ एक विशाल धर्मशाला है। पांच दिगम्बर जैन टोंके हैं, चरणचिन्ह प्राचीन काल के हैं। प्राचीन मन्दिर शाहबुद्दीन के समय में नष्ट किये जा चुके हैं। वर्तमान मन्दिर संवत् १७द? में नबाब सुजाउद्दोला के राज्यकाल के बने हुए हैं। यह पौचों टोंके कमश: मुहल्ला कटरा से प्रारम्भ करके सरयू नदी, कटरा स्कूल, बेगमपुरा घौर वक्सरिया टोले में हैं।

## रत्नपुरी

रत्नपुरी यह पवित्र स्थान है जहां १४वें तीर्थकर श्री धर्मनना जी का जन्म हुग्रा था। वहाँ फँजाबाद से जाया जाता है। दो दिगम्बर मन्दिर हैं। वहां के दर्शंन करके फँजाबाद से बनारस जाना चाहिये।

## त्रिलोकपुर

त्रिलोकपुर श्रतिशयक्षेत्र बाराबंकी जिले में बिन्दौरां स्टेशान से तीन मील हूर है। मार्ग कच्चा है। यहां तीर्थकर भ० नेमिनाथ की २२ इं ची इयामवर्ण पाषाण की बड़ी मनोज्ञ पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। वह सं० $१ 9$ है की प्रतिष्ठित है म्योर चमहक.र

## ［ 32 ］

लिए हुए है । दूपरा पाइर्वनाथ का मन्दिर है। यहां कर्तिक गुक्ता ६ को वारिक मेला होता है।

## बनारस

बनारस का प्राचीन नाम वाराणसी है प्रोर वह प्राचीन कारी देश की राजधानी रही है। यह् जंन धर्म का प्राचीन केन्द्र है। सातवें तीर्थस्दर श्री सुपाइर्वनाथ ग्रोर तेईसवे तीर्थद्बर श्री पाईर्व नाथ जी का लोकोपकारी जन्म यहीं हुग्रा था। भदेनी में सुपाइवं नाथ ग्रोर भेलूपूर में पाइर्वनाथ तीर्थकर के जन्म स्थान हैं। घ्रोर वहां दर्शनीय मन्दिर बने हुये हैं। भेलूपुर में दिगम्बर श्रौर ईवेताम्बरों का सम्मिलित मनिदर हैं तथा दो दिगम्बर मन्दिर हैं। इनके श्रतिरिक्त बूलानाले पर एक पंचायती मन्दिर श्रोर अ्यन्यत्र तीन चैत्यालय हैं। जोहरी जी के चैस्यालय में हीरा की एक प्रतिमा दर्शनीय है। मैदागिन में भी विशाल धर्मशाला श्रोर भन्दिर है। भदैंती पर श्री स्वाद्वाद महाविद्यालय दि० जैनियों का प्रमुख शिक्षा केन्द्र है। जिसमें उन्चकोटि की संस्कृत ग्रौर जंन सिद्ध न्तों की शिक्षा दी जाती है। हिन्दू विशव विद्यालय के समीप ‘सन्मति निकेतन＇नाम का स्थान है जहां एक जैन मन्दिर श्रोर छात्रावास है । वहाँ रहकर विद्यार्थी ग्रध्ययन करते हैं। महाकवि वृद वन जी ने यहीं रहन्रि ग्रपनी कव्य रचना की थी। यहीं पर उनके विता जी ने ग्रपने साहस को प्रकट करके घर्म द्रोहियों का मान मईंन करके जिन चंँ्यालय बनवाया，जिससे धर्म की विरेष प्रभावना हुई थी। भावुक यात्रियों को इस घटना से धर्मंप्रभावना का सतत उद्योग करने का पाठ हृद्या⿸尹口न्म करना चाहिए। बनारस विद्या का केन्द्र है। यहॉॉ पर हिन्नू विशर्वविद्यालय दर्शानीय संस्था है। क्या ही श्रच्छा हो कि यहां पर एक उच्च－ कोटि का जंन कालेज स्थापित किया जावे ！यहां के बरतन प्रोर

## [ ३६]

जरी का कपड़ा प्रसिद्ध हैं। यहां से सिंहपुर (सारनाथ) घ्रोर चन्द्रपुरी के दर्शान करने के लिए जाना चाहिए।

## सिंद्रुरी

fिंहुरी बनारस से \& मील दूर हैं। यहां श्री धे यांसनाथ भ० का जन्म हुम्रा था। एक विशाल जिनमन्दिर है, जिसमें श्रे यांसनाथ जी की मनोहर प्रतिमा विराजमान है। सारनाथ के श्रजायबधर में यहां खुदाई में निकली हुई प्राचीन दि० जंन मूतियां भी दरांनीय हैं। ग्रशोक का स्तम्भ मन्दिर जी के सामने ही खड़ा है। पास में ही बौद्धों के दर्शानीय विहार बने हैं। जंन धर्म पचार के लिए एक उपयोगी पुस्तकालय स्थापित किया जाना ग्रावश्यक है। यहां से चन्द्रपुरी जावे।
चन्द्रपुरी

गंगा किनारे बसा हुग्रा एक छोटा सा चन्द्रोरी गांव प्राचीन चन्द्रपुरी की याद दिलाता है। यहीं गंगा किनारे सुछढ़ घ्रौर मनोहर दि० जैन मन्दिर म्रोर धर्मशाला बनी हुई है। यहीं चन्द्र्रभु भ० का जन्म हुग्रा था। स्थान म्रत्यन्त रमणीक है। उसी मोटर से बनारस ग्रावे श्रोर वहां से सीधा श्रारा जावे। किसे जो यात्रीगण श्रावस्ती घ्रोर क्हाऊँ गांव के दर्शन करना चाहें, उन्हें सबनऊ से देवरिया जाना चाहिए।

## किष्किधापुर

वर्तमान का खूरवन्दोर्राम प्राचीन किष्कन्धापुर घ्रवा काकंढीनगर है। यहां पुष्पदन्त स्वामी के गर्भं श्रोर जन्म कल्याणक हुए हैं ग्रौर उन्हीं के नाम का एक मन्दिर है। देवरिया से यहाँ भ्राया जाता है।

## ककुुभग्राम

ककुभय्याम श्रब कहाङ" गांव नाम से प्रसिद्ध है। गोरख़पूर से बह $\mathrm{\gamma}$ मील की दूरी पर है। गुप्तकाल में यहां दनेक दर्शनीय

जिनमन्दिर बनाये गये थे, जो श्रब खण्डहर की हालत में पड़े हैं। उनमें से एकमें पाइर्वनाथ जी की प्रतिमा श्रब भी विराजमान है। ग्राम में उत्तर की ग्रोर एक मानस्तम्भ दर्शनीय हैं, जिस पर तीथंकरों की दिगम्बर प्रतिमायें श्रंकित हैं। इसे सम्राट इकन्दगुप्त के समय में मद्र नामक ब्राह्मण ने निर्मांण कराया था इस श्रतिराययुवत स्थान का जीर्णोद्धार होना चाहिये।

## श्रावस्ती (सहेठ महेठ)

गोंड़ा जिला के ग्रन्तर्गत बलरामपुर से परिचम में १२ मीज पर सहेठ-सहेठ ग्राम ही प्राचीन श्रावस्ती है। यहां तीसरे तीर्थकर सभवनाथ जी का जन्म हुग्रा था। यहां खुदाई में ग्रनेक जिनमूर्तियां निकली हैं जो लखनऊ के ग्रजायबघर मे मौजूद है। यहाँ का सुडृदध्वज (सुहेलदेत्र) नामक राजा जैन धर्मनुयायी था। उसने संयदसालार को युद्ध में परास्त करके मुसलमानों के ग्राक्रमण को निष्फल किया था।

## श्रारा

ग्रारा बिहार प्रान्त का मुरुय नगर है। चौक बाजार में बा० हरप्रसाद की धर्मशाला में ठहरना चाहिए। इस धमंशाला के पास एक जिनचँत्यालय है, जिस में सोने श्रोर चांदी की प्रतिमायें दर्शनीय हैं। अपने प्राचीन मनोज्ञ मन्दिरों के कारण ही यह स्थान प्रसिद्ध है। यहां $9>$ शिखरबन्द मन्दिर श्रौर $१ ३$ चँत्यालय हैं। एक शिखरबन्ध मन्दिर शहर से 5 मील की दूरी मसाढ़ गंम में है ग्रौर दो शिखरबन्द मन्दिर धनुपुरा में रहर से दो मील दूर हैं। यहीं पर धर्मकुन्ज में श्रीमती $प ०$ चंदाबाई द्वारा संस्थावित "जन महिलाश्रम" है, जिसमें दूर-दूर से ग्राकर महिलायें शिक्ष। ग्रहण करके विदुषी बनती हैं। वहीं एक कृत्रिम पहाड़ी पर श्री बाहुबलि भगवान की $? ?$ फीट ऊँवो खड़्गासन प्रतिमा

$$
\text { [ } 35 \text { ] }
$$

भ्रत्यन्त सुन्दर है। यहीं के एक मन्दिर में दि० जंन मुनिसंघ पर ग्रमिन उपसर्ग हुग्रा था- श्रग्नि की ज्वालाग्रों में शरीर भस्मी भूत होते हुये मुनिराज शान्त ग्रोर वीरभाव से उसे सहन करते रहे थे। जैन धर्म की यह वीरतापूर्ण सहनरीलता श्रद्वितीय है। पुरुों में क्या, महिलाग्रों-्र्रबलाग्रों में भी वह श्रात्मबल प्रगट करती है कि वे धर्ममागं में घ्रदभुत साहस के कर्य प्रसन्नता से कर जाती हैं। श्रारा जैन धर्म के इस वोरभाव का स्मरण दिलाता हैं। यहाँ चौक में श्रीमान् स्व० बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित 'श्रीजैन सिद्धांत भवन, नामक संस्था जैनियों में ग्रद्वितीय है। यहां प्राचीन हस्तलिखित शास्तों का श्रच्छा संग्रह है जिन में कई कलापूर्ण, सचित्र घोर दर्शनीय हैं । ग्रारा से पटना (गुलजार बाग) जाना चाहिए।

## पटना

पटना मैर्यों की प्राचीन राजधानी पाटलिपत्र है। जंनियों का सिद्वक्षेत्र है। सेठ सुदर्रीन ने वीर भाव प्रद्दर्शात करके यहों से मोक्ष प्राप्त किया था। सुरसुन्दरी सह्रा ग्रभयारानी के काम कलापों के सन्मुख सेठ सुदर्शंन ग्रमल रहे थे। घ्राखिर वह मुनि हुए श्रोर मोक्ष गए। गुलजारबाग स्टेशन के पास ही एक टेकरी पर चरणपादुकायें विराजमान हैं, जो यात्री को शीलत्रती बनने के लिए उत्साहित करतीं हैं। वहीं पास में एक जंन मन्दिर ग्रोर धर्मेशाला है। शिशुनागवंश के राजा घ्रजातरानु, श्री इन्द्रभूति ग्रोर सुधर्भाचार्य जी के सम्मुख जंन धर्म में दीक्षित हुए थे। उनके पोते उसयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था श्रोर सुुन्दर जिन मंदिर निर्माण कराये ये । यूनानियों ने इस नगर की खूब प्रशंसा की थी। मोरेकाल की दिगम्बर जंन-प्रतिमायें घहां भूगर्भर्भ से निली हैं। वसी दो प्रतिमायें पटना ग्रजायबघर में मौजूद हैं। दि० जैनियों के यहां प मंदिर व एक चैत्यालय है। जंनघर्म का सम्पक पटना से श्रति

## [ ३८ ]

प्रा亏ीनकाल का है। यहां से बिहार शरीफ जाना चाहिए, जहां एक दि० जैन मन्दिर में दर्शनीय जिनबिम्ब हैं। बिहार शारीफ से नालन्दा को बस. टैक्सी मिलती हैं। वहां से तांगे मिलते हैं। नालन्दा से बड़गांव तीन मील दूर है।

## कुएडलपुर

कहते हैं कि यह कुण्डलपुर श्रन्तिम तीर्थ ङर भ० महावीर का जन्म स्थान है, परन्तु इतिहासज्ञ विद्वानों का मत है कि मुजफफरपुर जिले का बसाढ़ नामक स्थान प्राचीन कुण्डग्राम है, जहां भगवान् का जन्म हुग्रा ग्रौर घ्रब यह सर्वसम्मति से भ० महावीर का जन्म स्थान भान लिया गया है। यह स्थान प्राचीन नालंदा है ; जहाँ पर भ० मह्रावीर का सुखद विहार हुग्रा था। यहाँ एक दि० जैन मन्दिर में भ० महावीर की ग्रति मनोहर दर्शंनीय प्रतिमा है। इस स्थान पर जमीन के ग्रन्दर से एक विशाल जिनमूरित निकली है, जो देखने योग्य है। यहाँ से राजगृह जान। चाहिये।

## राजगृह-षंचशैल (पंचपहाड़ी)

राजगृह नगर भ० महावीर के ममय में ग्रत्यन्त समुन्नत श्रोर विशाल नगर था। शिशुनागवंशी सम्राट श्रेणिक बिम्बसार की वह राजधानी था। भ० महावीर के सम्राट श्रो णिक; श्रनन्य भक्त थे। जब-२ भ० महावीर का समोरारण राजगृह के निकट श्रवस्थित विपुलाचल पर्बत पर श्राया तब-बब वह उनकी वन्दना करने गये। उन्होंने वह्राँ कई जिन मन्दिर बनवाये। वहाँ पर दि० जैन रुनुनसंघ प्रांचीन काल से विश्चमान था। सम्राट श्रो णिक के समय की शिलालेख ग्रौर कीजियाँ यहाँ से उपलब्ध हुई हैं, जिनमें कि.नहीं पर उनका नाम भी लिखा हुग्रा है। निस्सन्देह यह राजगॄह प्राचीनकाल से जौनधर्म का केन्द्र रहा है। भ० महात्रीर का धर्मचक्र प्रवर्तन
[

इसी पविंग्र स्थान पर हुग्रा था-यहीं पर म्रनादिमिथ्याह छिटयों के पापमल को धोकर जिनेन्द्र्रवीर ने उन्हें ग्रवने शासन का ग्रनुयायी बनाया था। थ्रे णिक सा शिकारी राजा श्रौर कालसौकरिपुत्र जैसा कसाई का लड़का भगवान् की शारण में ग्राये ग्रोर जैनधर्म के घ्रनन्य आपक हुए थे। उनका श्रादर्श यही कहता है कि जैनधमे का प्रचार दुनिया के कोने-कोने में हर जाति श्रौर मनुष्य में करो। किन्तु राजगृह भ० महावीर से पहले ही जैनधर्म के संसर्ग में ग्रा चुका था। तीसवें तीं द्रर ध्री मुनिसुत्रतनाथजी का जन्म यहीं हुम्रा था, यहीं उन्होंने तप किया था श्रौर नोलवन के चंपकवृक्ष के तले वह केवलजानी हुए थे। मुनिराज जीवन्धर, खेतसुन्दार्व, वैश ख, विद्युच्चर, ग्ध्धादन, प्रीतिकंर, धनदत्तादि यहां से मुक्त हुए ग्रोर श्रन्तिम-केवली जन्बूकुमार भी यही से मुक्त हुये थे। तीर्थस्रूप में राजगृह की प्रसिद्धि भ० महावीर से वहले की हैं। सोपारा (सूरत के निकट) से एक ग्रारिका संव यहां की वन्दना करने ईवी की भ्रारfम्भिक म्रथवा पूर्व शताद्वियों में ग्राया था। धीवरी पूर्तिंधा भी उस संघ में थी। वह क्षुल्लिका हो गई थी प्रौर यहीं नीलगुफा में उन्होंने समाधिमरण किया था। निस्संदेह यहस्थान पतितोद्यरक है योर बहुत ही रमणीक है। वहां कई कुण्डों में निर्मल गरम जल भरा रहता है, जिनमें नहाकर पंच पहाड़ों की बन्दना करना चाहिये । सबसे पहले विपुलाचल पर्वत घ्राता है, जिस पर चार जिन मंदिर हैं । भ० मुनिसुक्रतनाथ के चार कल्याणकों का स्मारक इसी पर्षत पर है। नया एक मन्दिर है। यहां से दूसरे रतन्नगिरि पर्वंत पर जाना चाहिए, जिस पर तीन मन्दिर है। उपरांत उदयनिरि पर जाना चाहिये। यहे पर्वत बहुत हो उत्तम श्रौर मनोहर है। इस पर दो मंदिर है। यहाँ दो प्राचीन दिगम्बर मनिद्दर भी खुदाई में निकले हैं। इनकी मूर्तियों नीचे लाल मन्दिर में पह्हुंजा दो गई हैं। यहां से तलहटी में होकर चौरे श्रमणनिरिपर जावें।

## [ 89 ]

जहां पर तीन मन्दिर हैं। चौथे पहाड़ से उनर कर पाँचवें पहाड़के रास्ते में सोनभण्डार गुफा मिलती है। यहाँ दीवालों पर प्रतिमंयें बनी हुई हैं। ग्रंंतिम पर्वन वैभारगिरि है, जिम पर पांच मन्दिर हैं। यहाँ एक विशाल प्राचीन भंदिर निकला है जिसमें २४ कमरे बने हुए हैं। यह् लगभग १२०0 वर्ष प्राचीन है। मूर्तियाँ विराजमान हैं। इन सब मंदिरों के दर्शन करके यहाँ से एक मील दूर गणधर भ० के चरणों को वंदना करने जावे। पहाड़ की तलहटी में सम्राट् श्रोंणक के महलों के निशान पाये जाते हैं। उन्होंने राजगृह झ्रतीव सुंदर निर्माण कराया था। यहाँ से १२ मील पावापुर बस में जावे।

## पावापुर

पावापुर तीर्थकर भ० महावीर निवर्वाग धंम है श्रज: यह पावापुर ग्रन्तिमतीर्थ कर भ० महावीर का निर्वांणधाम है श्रत: यह पवित्र श्रौर पूज्य तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम झ्रवापापुर (पुण्यभूमि) था। भ० महात्रीर ने यहीं येग साधा श्रौर रोष श्रधातिया कर्मो को नष्ट करके मोक्ष प्रiप्त किया था। उनका यह मन्दिर ‘जलमंदिर' कहलातं हैं ग्रौर तालाब के बीच में खड़ा हुग्रा श्रति सुन्दर लगता है। इनमें भ० महावीर, गौतम स्वामी घ्रौर सुधर्मस्वामी के चरण चिन्ह है। इसके ग्रतिरिक्त $\bar{\square}$ मंदिर एक स्थान पर हैं। इन सबके दर्शान करके यहां से १३ मील दूर गुणावा तीर्थ जाना चाहिये।

## गुयादा

कहा जाता है कि गुणावा वह पविश्र स्थान है जहाँ से इन्द्रभूति गौतमगणधर मुक्त हुये थे। यहाँ एक नवीन मन्द्धिर है उसके साथ धमंशाला है। दूसरा मंदिर तालाब के मध्य बना हुपा सुहावना लगता हैं। मंदिर में गणधर के चरण हैं। यहाँ से डेढ़ मील

## [ ४२]

नवादा स्टेश्रन (पूर्वीय रेलवे) को जानए चाहिए जहां से नाथनगर। या भागलपुर का टिकट लेना चाहिये।

## नाथनगर

स्टेशन से घ्राधामील दूर धर्मशाला में हहरें। यह प्राजीन चम्वापुर नगर हैं, जहां तीथंकर वामुपूज्य स्वामींके पाँचोंकल्याणक हुए थे । यहीं प्रख्यात् हरिवंश की स्थानना हुई थी, यही नगर गगा तट पर बमा हुम्मा था, जहां धर्मंधोष मुनि ने समाधिमरण किया था। गंगा नदी के एक नाले पर जिनका नाम चम्पानाला है, एक प्राचीन जिनमंदिर दर्शंनीय है। नाथनगर के निकट तीन मदिर दि० जैंनियों के हैं। यह सिद्धक्षेत्र है। यहां से पद्भरथ, म्रचल, प्रशोक प्रादि घ्रनेक मुनि मुक्त हुए थे।

## भागलपुर

नाथनगर से 3 मील भागलपुर शहर में कोतवाली के पास जिनमंदिर ग्रोर जैन मंदिर धमंशाला हैं। भागलपुरी में टसरी फपड़ा अच्चा़ा मिलता है। यहां से बस या ट्रेन द्वारा मंदाररीfि को जावें।

## मंदारगिरि

गांव में एक धर्मशाला व मन्दिर हैं। यहां भे १ मील दूर भंदारर्गारि पर्वत है। श्री वासुपूज्य भगवान का ता श्रौर मोक्षकत्याणक स्थान यही है। पवंत पर दो प्रानीन शिखर्नबन्द मंदिर हैं। स्थान रमणीक है। वापस भ.गलवुर श्राकर गया का टिकट लेवें।

## गया ( कुल्बहा पहाढ़)

स्टेशन से डेढ़ मील दूर जैन भवन (धर्मशाला) में ठहरे। यह बौदों भ्रोर निन्दुप्यों का तीर्थ है। दो जिभमंदर भी हैं। यहां

## [ ४ $^{2}$ ]

। ३द मील के फासले पर कुलुहा पहाड़ है, जिसे 'जैनीपहाड़' ाम से पुकारते हैं। श्री शीतलनाथ भ० ने इस पर्वंत पर एप₹चरण किया था। ग्रोर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। कुलुहा ।र्वंत से $y$-द मील दूर पर भोंदल गांव है । यही प्राचीन भद्धिलपुर

जहां शीतलनाथ स्वामी के गभं घ्रौर जन्म कल्याणक हुए । कुलुहा पहाड़ पर प्राचीन प्रतिम.यें दरूंनीय हैं, परन्तु रास्ता बर.ब है वहां से गया लौटे। गया से ईसरी (पारसनाथहिल)स्टेशान उतरे, जहाँ धर्मशाला में ठहरे । यहाँ से सम्मेदशिसर पर्वत दिसाई ।ड़ता है। गाड़ी या मोटर साविस से पहाड़ की तलहटी मधुवन १ं पहुँच जावे।

## मधुचन (सम्मेदशिखर पर्वत)

मधुवन में तेरापंथी ग्रौर बीसपंथी कोठियों के ग्राधीन
 जनकी रचना सुन्दर श्रौर दर्शानीय हैं। बाजार में सब प्रकार का नरूरी सामान मिलता है। पहले मधुवन को 'मधुरवनम्' हहते थे।

सम्मेदाचल वह्म महापवित्र तथा श्रं्यन्त्त प्राचींन सिद्धक्षेत्र ?, जिसकी वन्दना करना प्रत्येक जैनी ग्रपना ग्रहोभाग्य समभता ?। ग्रनन्तानन्त मुनिगण यहां से मु尹्त हुए है- प्रनंत तीर्थंद्धर भगवान ग्रपनी ग्रमृतवाणी ग्रौर दिव्यदर्शान से इम तीर्थ को पवित्र बना चुके है। इस युग के ग्रजितनाथादि बीस तीर्थङ्दर भी यहीं से मोक्ष पधारे थे। मधुकँटभ जैसे दुराचारी प्राणी भी यहाँ के पतीत पावन वातावरण में ग्राकर पवित्र हो गए। यहीं से वे स्वर्ग सिधारे। निस्सन्देह इस तीर्थराज की महिमा ग्रपार है। इन्द्रादिकवेव उसकी वंदना करके हीं प्रपना जीवन सफल हुमा समभते हैं। क्षेत्र का प्रभाव इतना प्रबल है कि यदि कोई भब्य जीव इस तीर्थ की य। त्रा वंदना भाव सहित करे तो

## [ $\gamma 8$ ]

उसे पूरे पचास भव भी धारण नहो करने पड़ने, बल्किक ૪₹ भगों में ही वह संसार अभ्रमण से ब्रूटर मोश़ लक्ष्मी का श्रधिकारी होता है। पं० द्यानतराय जी ने यहाँ तक कहा है कि-
"एक वार बंदे जो कोई । ताहि नरक पचुर्गति नहीं होई ॥"
इस fिरिराज की वंदना करने से परिणामों में निर्मंलता होती है, जिससे कर्मबध कम होता है-ग्रात्मा में वह पुनोत संसकार ग्रन्यन्त प्रभावशाली हो जाता है कि जिससे पाप-पंक में वह गहरा फंसता ही नही है। दिनोंद्रिन परिणामों की विशुद्धि होने से एक दिन वह प्रबल पौरष प्रकट होता है, जो उसे प्रात्मस्वातंत्र ग्रथांत् मुक्ति नसीब कराता है। सम्मेदाचल की वंदना करते समय इस धर्म ससद्धान्त का ह्यान रखें ग्रोर बीस तीर्थद्धरों के जीवन चरित्र ग्रोर गुणों में अ्रपना मन लगाये रबलें।

इस सिद्धाचल पर देवेन्द्र ने ग्राकर जिनेन्द्र भगवान की निर्वाण-भूमियाँ चिह्लित कर दीं थीं-उन स्थानों पर सुन्दर शिबिरें चरण चिन्ह सहित निर्मण की गई थी। कहते हैं कि सम्राट श्रेणिक के समय में वे ग्रतीवरीण ग्रवस्था में थी, यह देखकर उन्होंने स्वयं उनका जीर्णोंद्धार करायर श्रौर भव्य टोंके निर्माण करा दी। कालदोष से वे भी नष्ट हो गई, जिस पर श्रनेक भष्य दानवीरों ने ग्रपनी लक्ष्मी का सदुपयोग जीर्णोंद्धार में लगा कर किया। सं० १६१२ में यहाँ पर दि० जँनियों का एक महान् जिनविम्ब प्रतिष्ठोत्सव हुम्रा था। पहले पालगंज के राजा इस तीर्थ की देखभाल करते थे। उपरान्त दि० जंनों का यहाँ जोर हुग्रा- किन्तु मुसलमानों के श्रक्रमण में यहाँ का मुख्य मंदिर नष्ट हो गया। तब एक स्थ.नीय जमीदार पाइंन.थ जी की प्रतिमा को श्रपने घर उठा ले गया प्रोर यात्वियों से कर वसूल करके दर्शंन कराता था। सन् १५२० में कर्नल

मिकेजीजी सा० ने श्रपनी ग्राँखों से घह हृदय देखा था, पर्याप्त यान्रियों केकठ̆ होने परराजा करवमूल करके दर्गंन कराता था जो कुछ भेट छढ़ती, वह सब राजा ले लेता था। पाखंवनाथ की टोंक वाले मंदिर में दिगम्बर जैन प्रतिमा हो प्राचीनकाल से रही है।
"image of Parsvanath to represent the saint sitting naked in the attitude of medittation," H. H. Risley, "Statistical Actt. of Bengal XVI, 207 ff

श्रब दिगम्बर भ्रौर इवेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायों के जैनी इस तीर्थ को पूजते ग्रौर मानते हैं।

उपरली कोठी से ही पर्वत वंदना का मार्ग प्रारम्भ होता है। भार्ग में लंगड़े-लूले श्रपाहिज मिलते हैं, जिनको देने के लिए पंसे साथ में ले लेना चाहिए। वंदना प्रातः ३ बजे से प्रारम्भ करनी चाहिए। दो मील चढ़ाई चढ़ने पर गंधर्वनाला पड़ता है। फिर एक मील ग्रागे ग्रागे चढ़ने पर दो मार्ग हो जाते हैं। बाई नरफ का भार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही सीतानाला होकर गौतमस्वामी की टोंक को गया है। दूसरा रास्ता पार्वनाथ जी की टोंक से ग्राता है। सीतानाला में पूजा सामग्री धो लेना चाहिए यहाँ से एक मील तक पकरी सीड़ियाँ हैं फिर एक मील कच्ची सड़क है। कुल ६ मील की चढ़ाई है। पहले गौतमस्वामी की टोंक की वंदना करके बाँये हाथ की तरफ वंदना करने जावे। दसवीं श्री चन्द्रभ्रभु जी की टोंक बहुत ऊँची हैं। श्री श्रभिनन्दन नाथ जी की टोंक से उतर कर तलहटी में जल मंदिर में जाते हैं ग्रौर फिर गौतमस्वामी की टोंक पर पहुँच कर परिचम दिशा की श्रोर वंदना करनी चाहिए। ग्रन्त में भ० पार्शन्वनथ की स्वर्णभत्र टोंक पर पहुंच जावे। यह टोंक सबसे ऊँची है ग्रौर यहां का प्राकृतिक हर्य बड़ा सुहावना हैं। वहाँ पहुंचते ही यात्री श्रपनी थक:बट भूल जाता है अ्रौर जिनेन्र्र पाइर्व की चरण वंदना करते

ही ग्रात्माह्लाद में निमग्न हो जाता है। यहाँ विश्रंम करके दर्शनवूजन सामायिक करके लौट ग्राना चाहिए। रंस्ते में बीस पंथी कोठी की ग्रोर से जलपान का प्रबन्ध है। पर्वत समुद्र तल से ४४Е० फीट ऊँचा है। इस पर्वतराज का प्रभाव ग्र्रिंत्य हैंकुछ भी थकावट नहीं मालूम होती है। नीचे मधुवन में लौटकर वहाँ के मन्दिरों के दर्शान करके भोजनादिं करना चाहिए। मनुष्य जन्म पाने को सार्थकता तीर्थयात्रा करने में हैं ग्रौर सम्मेदाचल की वंदना करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यहां की यात्रा करके वापस ईइरी (पारसनाथ) स्टेरान ग्रावे ग्रौर हावड़ा का टिकट लेकर कलकत्ता पहुँचे।

## कलकत्त

कलकत्ता वंगाल की राजधानी ग्र्रैर भारत का सबसे बड़ा शहर है। स्टेशान से एक मील की दरी पर बड़ा बाजार में श्री दि० जंन भवन (धर्मशाला) सुन्दर श्रौर रहर के मध्य है। इसके पास ही कलकत्ते का मुख्य बाजार हरिसन रोड़ है। वहां (१) चावल पट्टी यहां के मन्दिर में ग्रच्छा शासत्र भंडार भी है। (२) पुरानीं वाड़ी (३) लोस्रर चितपुर रोड़ (४) बेल गछ्यिया में दर्शनीव दि० जैन मंदिर हैं। दर्शन-पूजन की श्रावकों को सुविधा है। राय बद्रीदास जी का इवे० मंदिर भी श्रच्छी कारीगरी का है। कलकत्त में कार्तिक सुदी $\uparrow \mathcal{Y}$ को दोनों सम्र्रदायों का सf्मिलित रथोत्सव होता है। ग्रजायबधर में जैन मूर्तियां दर्शनीय हैं। खेद है कि यहां पर जनियों की कोई प्रमुख सार्वजनिक संस्था नहीं है, जिस से जैन धर्म की वास्तविक प्रभावना हो। यहां के देखने योग्य स्थान देखकर उदयगिरि खंडनिरि जावे, जिसके लिए भुवनेरवर का टिकट लेवें।

खड行रि-उद्यगिरि
भुवनेशवर से पाँच मील परिचम की श्रोर उदयगिरि श्रौर खंडगिfि नामक दो पहाड़ियाँ हैं। रास्ते में भुवनेइवर राहर पड़ता

हैं, जिसमें एक विशाल शिवाल्य दर्शानीय है। मार्ग में घने वृक्षों का जंगल है। इन पहाड़ियों के बीच में एक तंग घाटी है। यहाँ पत्थर काटकर बहुत सी गुफायें ग्रौर मंदिर बनाये गये हैं। जो ईस्वी सन् से करीज डेढ़ सी वर्ष पहले से पाँच सौ वर्ष बाद तक के बने हुए हैं। यह स्थान श्रह्यन्त प्राचीन श्यौर महत्वपूर्ण है। ‘उदय-नगरि'- पहाड़ी का प्राचीन नाम कुमारी पर्वत है ।

इस पवंत पर से ही भगवान् महावीर ने ग्राकर उड़ीसा निवासियों को श्रपनी श्रमृतवाणी का रस विलाया था। श्रन्तिम तीर्थ दूर का समवरण ग्राने कारण यह स्थान ग्रतिशयक्षेत्र है। उदयनिरि ११० फुट ऊँचा है। इसके कटिस्थान में पत्थरों को काटकर कई गुफायें ग्रौर मन्दिर बनाये गए हैं। पहले 'श्यलकापुरी' गुफा मिलती है, जिसके द्वार पर हाथियों के चिन्ह बने हैं फिर 'जयविजय' गुफा है उसके द्वार पर इन्द्र बने हैं। ग्रागे 'रानी गुफा ह' जो देखने योग्य है। इस गुफा में नीचे ऊपर बहुत-सी ध्यानयाग्य घ््तरं गुफायें हैं। श्रागे चलने पर ‘गनेशगुफा' मिलती है, जिसके भाहर पाषाण के दो हाथी बने हुए हैं। यहां से लौटने पर 'स्वर्गंगुफा', 'मघ्यगुफा' ग्रौर 'पातालगुफा'नामक गुफायें मिलती हैं। इन गुफाश्रों में चित्र भी बने हुए हैं श्रौर तीर्थ द्धरों की प्रतिमायें भी हैं। पातालगुफा के ऊपर 'हाथीगुफा' $Q y$ गज परिचमोत्तर है। पह् वही प्रमुस्वगुफा है जो जैन सम्राट खारबेल के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। खारबेल कलिग देश के चक्रवर्ती राजा थे- उन्होंने भारत वर्ष की दिग्विजय की थी ग्रोर मगध के राजा पुष्यमित्र को. नरास्त छत्र-भृ ङ्ञा रादि चीजों के साथ 'कलिग जिन ॠषभदेव' की वह्र प्राषीन मूरित वापस कलिए्ञ लाये थे, जिस नन्द स स्राट आटलिपुत्र ले गये थे। इस प्राचींन मूर्ति को सम्राट खारवेल ने कुमारी पर्वत पर भ्रहततम्रासाद बनवाकर विराजमान किया था। उन्होंने स्वयं एवं उनकी रानी ने इस पर्वत पर कई जिन मन्दिर

## [ 8 [ $]$

जिन म्रितयां, गफा ग्रौर स्तम्भ निर्माण कराये थे श्रौर कई धर्मोत्सव किए थे । यहाँ की सब मूर्तियाँ दिगम्बर हैं। सम्राट खारबेल के समय से पहले ही यहाँ निर्ग्र न्थ श्रमण संघ विद्यमान था। निर्ग्रन्थ (दिग०) मुनिगण इन गुफात्रों में रहते ग्रौर तपस्या करते थे। स्वयं सम्राट खारबेल ने इस पर्वत पर रहकर धर्ामिक यम नियमों का पालन किया था। उनके समय में झ्यङ्झ ज्ञान विलुप्त हो चला था। उसके उद्धार के लिए उन्होंने मथुरा, fिरिनार श्रौर उज्जैंनी श्रादि जैन केन्द्रोंके निग्रंन्थाचर्यों को संघ सहित निमन्त्रित किया था। निर्ग्रन्थ श्रमण संघ यहाँ एकत्र हुग्रा ग्रौर उपलब्ध द्वादशाङ्भवाणी के उद्धार का प्रशांसनीय उद्योग किया था। इन कारणों की ग्रपेक्षा क्मारी पर्वत एक महा पवित्र तीर्थ है ग्रौर पुकार-पुकार कर यही बताता है कि जैनियों ! जिनवाणी की रक्षा प्रौर उद्धार के लिए सदा प्रयत्नशील रहो।

खण्डगिरि पर्वत १२३ फीट उँचे घने पर्वंतों से लदा हुग्रा है खड़ी सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है। सीढ़ियों के सामने ही 'खण्डगिरिग़फा' है जिसके नीचे ऊपर पांच गुफायें श्रोर बनी हैं, 'अ्रन्तन्तुफा' में १॥ हाथ की कायोत्सर्ग जिन प्रतिमा विराजमान है। पर्वत के शिखर परएकछोटा श्रौरएक बड़ा दि० जंन मंदिर है। छोटा मंदिर हाल का बना हुग्रा है परन्तु उसमें एक प्राचीन प्रतिता प्रातिहार्य युक्त विराजमान है। बड़ा मन्दिर घ्रोर दो शिखरों वाला है इस मंदिर को करीब २०० वर्ष पहले कटक के सुप्रसिद्ध दिग० जंन श्रावक स्व० चौधरी मंजूलाल परव।र ने निर्माण करवाया था, परन्तु इस मंदिर से भी प्राचींन काल की जिन प्रतिमायें विराजमान हैं। मंदिर के पोछे की ग्रोर सं ₹ड़ों भग्नावशोष पाषाणादि पड़े हैं, जिनमें चार प्रतिमायें नन्दोशवर की बताई जाती थीं। इस स्थान को 'देव सभा' कहते हैं। 'म्याकाश गंगा' नामक जल से भरा कुण्ड है। इसमें मुनियों के

## [ $\mathrm{\gamma} \mathrm{\varepsilon}$ ]

ध्यान योग्य गुफायें हैं। ग्रागे 'गुप्त गंाा', इयामकुण्ड' श्रौर 'राधाकुण्ड' नामक कुण्ड बने हुये हैं। फिर राजा इन्द्रकेशरी की गुफा हैं, जिसमें ग्राठ दि० जैन खड्गासन प्रतिमायें ग्रद्धूत हैं। उपरान्त २४ तीर्थ छ्रों की दिग० प्रतिमायों बाली श्रादिनाथ गुफा है। श्रनंत: बारहभुजी गुफा मिलती हैं, जिनमें भी $१ ३$ जिन प्रतिमायें दक्षिणी मूरियों सहित हैं। गहां कुल ११७ गुफायें हैं। इन सबकी दर्शनपूजा करके यान्तियोंको भुवनेइवर स्टेशन लौट ग्राना चाहिए। इच्छा हो तो जगन्नाथ पुरी जाकर समुद्र का दरय देखना चाहिए। पुरी हिन्दुग्रों का खास तीर्थ है। जगनाथ जी के मंदिर के दक्षिण द्वार पर श्री ग्रादिनाथ जी की प्रतिमा है। वहाँ से खुरदार रोड़ होकर मद्रास का टिकट लेना चाहिए, बीच में कोहन तीर्थस्थान वही हैं।

## मद्रास

मद्रास वाणिज्य, ठ्यापार ग्रौर शिक्षा का मुख्य केन्द्र है ग्रौर एक बड़ा बन्दरगाह है। एक दिगम्बर जैन मंदिर ग्रौर चैंयालजय है येंग्रब तो दिगम्बर जँन धर्मशाला भी बन गई है। यहाँके श्रजायबधर में ग्रनेक दर्शीनीय प्रतिमायें हैं। विक्टोरिया पबिलक हाल में काले पाषणण की श्री गोग्मटस्वामी की कायोस्सर्ग प्रतिमा श्रति मनोहर है। मद्रास के ग्रास-पास जैंनियों के प्राचीन स्थान विखरे हैं। प्राच्चीन मैलापुर समुत्र में डूब गया हैं श्रौर उसकी प्राचीन प्रतिमा, जो श्री नेमिनाथ की थी वह चिताम्बूर में विराजमान हैं। यहां नेमिनाथ स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर था। इसमें कुन्दुक्द श्राचार्य के चरण विराजमान थे। यह् नयनार मंदिर कहलाता था। नयनार का ग्रर्थ जैन है। शैवों ने इस पर ग्रधिकार कर लिया है। उसके दर्शान करना चाहिए। यही वह स्थान है, जहां पर तामिल के प्रसिद्ध नीति-ग्रन्थ 'कुरूल' के रचयिता रहते थे। वह ग्रन्थ श्री कुन्दुकुन्दाचार्य की रचना है। उसमें मैलापुर की चर्चा

## [ 20 ]

है। इस मंदिर से श्रब चरण भी हृटा दिये गये हैं। पुलहल भी एक समय जैनियों का गढ़ था। कुरुक्ब जाति के ग्रर्धसम्य मनुष्य को एक जैनावार्य ने जैनधर्म में दीक्षित किया था ग्रौर वह ग्रपना राज्य स्थापित करनेमें सफल हुये थे। कुरुम्बाधिराज की राजधानी पुलहलथी। वहाँ पर एकमनोहर ऊँचा जिनमंदिर बना हुग्रा था। मद्रास से $१ ०$ मील की दूरी पर श्री क्षेत्र ‘पुग्कुल मायाव?' के भंदिर दर्शर करने योग्य हैं। पौन्नेरी ग्राम में एक पर्णकुटिका में श्री वर्द्धमान स्वामी की प्रतिमा कालेपत्थरकी कायोत्सर्ग जमीनसे मिली हुई विराजमान है। वह भी दर्शानीय है। गर्ज यह कि मद्रास का क्षेत्र प्राचीनकाल से जंनधर्म का केन्द्र रहा है। ग्राज इस शहर में जैधर्म को बतलाने वाला एक बड़ा पुस्तकालय बहुत जरूरी है। यहां से कांजीवरन् जो प्राचीन कांची है श्रौर जहां पर श्रकलंक स्वामीने बौद्दों को राजसभामें परा₹त किया था, यहां पल्लव वंशी राजाग्रों का राज्य था जो जैन थे। यहां कामाक्षी का मंदिर है जो पहले जैन मंदिर था, होता हुग्रा पोन्नूर ज।ये ।

## पोन्नूर-विरुमलय

पोन्नूर ग्राम से ६ मील दूर तिफमलय पर्वत है। वह ३थ० गज ऊँचा है। सौ गज ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने पर चार मंदिर मिलते हैं, जिनके ग्रागे एक गुफा है। उस गुफा में भी दो दर्शानीय बड़ी-बड़ी जिन प्रतिमiयें हैं। श्री ग्रादिनाथ जी के मुख्य गणधर वृष्मसेन की चरणपादुका भी हैं, जिनको सब लोग पूजते हैं। गुफा में चित्रकला भी दर्शानीय हैं। गुफा के पवंत की चोटी पर तीन मंदिर ग्रौर हैं। इस पहाड़ी पर ग्राचार्य कुन्दकुन्द तपस्या किया करते थे। चम्पाके एक पेड़ के नीचे चरण बने हुए हैं जो कुन्दकुन्द के कहे जाते हैं। यहां के रिलालेखों से प्रगट है कि बड़े-बड़े राजामहाराजाप्रों ने यहां जिनमन्दिर बनवाये थे ग्रौर ऋषिगण यहां

## [ 29 ]

तपस्या करते थे। वहांके 'कुन्दवई' जिनालय का सूर्यवंशी राजराज महाराजा की पुत्रो घ्रयवा पांचवं चनलुक्म राजा विमलादित्य की बड़ी बहनने बनवाया था। श्री परवादिमल्ल के शिष्य श्रीप्ररिष्टनेमि श्राचार्य थे, जिन्होंने एक यक्षिणी की मूर्ति निर्माण कराई थी। इस प्रकार यह तीर्थ श्रपनी विरोषता रखता है। पौन्नूर से वापस मद्रास श्रावे, जहां से बैंगलोर जावें।

## बेंगलौर

रियासत मेसूर की नई राजधानी ग्रोर सुन्दर नगर है। दि० जैन मन्दिर में ६ प्रतिमाये बड़ी मनोज्र हैं। धर्राराला भी है। यहां कई दर्रंनीय स्थान है, यहां से ग्रारसीकेरी जाना चाहिए।

## ग्रारसीकेकी

श्रारसीकेरी प्राचीन जैन केन्द्र है। होयसल राजाग्रों के समय में यहां कई सुन्दर जिन मंदिर बने थे, जिनमें से सहस्रूूट जिनालय टूटी फूटी हालत में है। उसमें संगतराशी का काम श्रति मनोहर है। जंन मंदिर में एक प्रतिमा धातुमयी गोम्मट स्वामी की महा मनोज़्र प्रभायुक्त है। इस ग्रोर इस जैन मदिर को 'बसती' कहते हैं। यहां से श्रवणबेलगोल (जैनबद्री) के लिए मोटर लारी जाती है। कोई २ यात्री हासन स्टेगन से जैंबद्री जाते हैं। लारी का किराया बराबर हीं है।

## भवसावेलगोल (जैनबद्री)

भ्रवणबेलगोल जैनियों का श्यति प्राचीन ग्रौर मनोहर तीर्थ है। उसे उत्तर भारतवासी ‘जैनबद्री' कहते हैं। यह ‘जैन काशी’ घ्रोर 'गोमटतीर्थ' नामों से भी प्रसिद्ध रहा है। यह् प्रतिशय क्षेत्र कर्नाटक प्रान्त के हासन जिले में चन्द्ररायपद्टन नगर से ६ मील है। यहाँ पर श्री बानुर्वलि ख्वामी की र७ फीट ऊँंची श्रद्वितीय

विशालकाय प्रतिमा है, जिसके समान संसार में श्रोर कोई प्रतिमा नहीं है। विदेशों से भी यात्री उनके दर्शन करने ग्राते हैं। स्टेरान से ग्राने पर लगभग १०-११ मील दूर से ही इस दिव्यमूरिं के दर्शन होते हैं। हीषटट पड़ते ही यात्री श्रपूर्वं शान्ति श्रनुभव करता हैं ग्रोर श्रपना जीवन सफल हुग्रा मानता है। हम रात्रि में श्रवणबेलगोल पहुचे थे, परन्मु वह महामस्तकाभिषेकोल्साव का सुग्रवसर था। सर्चलाईट की साफ़ रोशानीमें गोग्मट-भगवान के दर्शान करते नयन तृप्त नही होते थे । उनकी पवित्र स्मृति श्राज भी हृदय को प्रफुल्लित ग्रौर शरीर को रोमाँचित कर देती है-भावविद्युद्धि की एक लहर सी दौड़ जाती है। धन्य है वह व्यक्ति जो श्रवणबेलगोल के दर्शन करता है ग्रौर धन्य है मह भाग चामुण्डराय जिसने यह प्रतिमा निर्माण कराई।

दि० जैन साधुग्रों को ‘श्रमण’ करते हैं। कन्नड़ी में ‘बेल’ का ग्रर्थ 'रवेत' हैं ग्रौर 'गोल' तालाब को कहते हैं। इसलिए श्रवणबेलगोल का ग्रर्श होता है-यह जैन साधुग्रो का इवेत सरोवर। दि॰ जैन साधुश्रों की तपोभूमि रही है। राम रावण काल के बने हुये जिनमंदिर यहां पर एक समय मौजूद थे । श्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुस्वामी बारह वर्षं के दुष्काल मे जैन संघ की रक्षा करने के लिए दक्षिण भारत को श्राये थे श्रौर इस स्थान पर उन्होंने संघ सहित तपरचरण किया शा। श्रवणबेलगोल के चन्द्ररिरि पर्वत पर 'भद्रबाहुगुफा' में उनके चरणचिन्ह विद्यमान हैं। वहीं उन्होंने सम।धिमरण किया था। वही रहकर सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने, जो दि० मुनि होकर उनके साथ श्राये थे उनकीं वैयावृत्ति की थी। सम्राट चन्द्रगुप्त की स्मृति में यहाँ जिन मन्दिर श्रोर चित्रावली बनी हुई है। उनके श्रनुयायी मुनिजनों का एक ‘गणः भी बहुत दिनों तक यहां रहा था। निस्संदेह श्रवणकेलगोल महापविष्र तपोมूमि है। यहाँ की जैनाचार्यों-परम्परा

## [ K ] ]

दिदिधमान्तरों में प्रख्यात् थी-यहाँ के श्राचार्यों ने बड़े बड़े राजा, महाराजाग्रों से सम्मान प्राप्त किया था ग्यौर उन्हें जैन धर्मं की दोक्षा दी थी। श्रवणबेलगोल पर राजा, महाराजा, रानी, राजकुमार, बड़े २ सेनापति, राजमंत्री श्रौर सब ही वर्ग के मनुष्यों ने ग्राकर धर्माराधना की है। उन्होंने ग्रपने ग्रात्मबल को प्रगट करने के लिए यहां सल्लेखनाव्रत धारण किया-भद्दबनाहु स्वामी के स्थ.पित किये हुये ग्रादर्श को जैनियों ने खूब निभाया। श्रश्रणेलगोल इस बात का प्रत्यक्ष सांक्षी है कि जिनियों का साम्राज्य देश के लिए कितना हितकर था ग्रौर उनके सम्राट किस तरह धर्म साम्राज्य स्थापित करने के लिए ललायित थे । भवणवबलगोल का महव्व प्रत्येक जैनी को ग्रात्म वीरता का संदेश देने में गर्गित हैं। यहां लगभग प०० शिलालेख जैनियों का पूर्व गौरव प्रकट करते हैं। +

श्रवणवेलगोल गांव के दोनों ग्रोर दो मनोटर पर्वंत (?) विध्यगिरि ग्रथवा इन्द्रीगिर ग्रीर (२) चन्द्रणिरि हैं। गांव के बीच में कल्याणी भील है। इसलिए यहां का प्राकृतिक सौन्द्र्य चित्ताकर्षक है। इन्दर्गिरि को यहां के लोग दोड्न.बेट्ट (बड़ा पहाड़) कहते हैं जो मिद न से 800 फीट ऊँचा है। इस पर चढ़ने के लिए पांच सौ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस पर्वत पर चढ़ते ही पहले बह्लदेव मन्दिर पड़ता है, जिसकी घ्रटारी में पाइर्वनाथ स्वामी की एक मूर्त है। पर्वंत की चोटी पर पस्थर की प्राचीन दीवार का घेरा है, जिसके प्रन्दर बहुत से प्राचीन जिन मन्दिर है। घुसते ही एक छोटा सा मन्दिर "चौबीस तीर्थंडर बसती" नामक मिलता है, जिसमें १६रॅ ई० का स्थापित किया हुग्रा

+ द्रेबो शी मानिकचन्द ग्रन्यमाला का "जँन श्रिलालेब संगह" भा० ?
[ «૪ ]

चौबीसी पट्ट विराजमान हैं। इस मन्दिर के उत्तर पशिचम में एक कुण्ड हैं। उसके पास चेन्नण्ण बस्ती नामक एक दूसरा मन्दिर है, जिसमें चन्द्रनाथ भ० की पूजा होती है। मन्दिर के सामने एक मानस्तम्भ है। लगभग १६७३ ई॰ में चेन्नगण ने यह मन्दिर बनवाया था।

इसके ग्रागे ऊँचे चबूतरे पर बना हुग्रा 'श्रोदेगल बसती' नामक मन्दिर है। यह होयसल-काल का कड़े कंकड़ का बना हुग्रा मन्दिर है । इस मंदिर की छत के मध्य भाग में एक बहुत ही सुन्दर कमल लटका हुग्रा हैं। श्री श्रादिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा दर्शंनीय हैं। श्री शान्तिनाय श्रौर नेमिनाथ की भी प्रतिमायें हैं।

इस विंध्यरिरि पर्वंत पर ही एक छोटे घेरे में श्री बाहुबलि (गोम्मट) स्वामी की विशालकाय सूर्ति विराजमान है। इस घेरे के बाहर भव्य संगतराइरी का त्यागद् ‘‘्वद्मदेव स्तम्भ' नामक सुन्दर स्तम्भ छत से ग्रघर लटका हुग्र है। इसे गंगवंश के राजमन्न्री सेनापति चामुण्डराय ने बनयाया था, जो श्री 'गोमटसार' के रचयिता श्री नेमिचंद्राचार्य के शिष्य थे। गुए श्रौर शिष्य की मूर्तियां भी उस पर श्रंकित है। इस स्तन्भ के सामने ही गोम्मटेश मूनिं के प्राकार में घुसने का प्रस्रण्ड द्वार है-वह एक शिला का बना हुग्रा है। इस द्वार के दाहिनी ग्रोर बाहुबलि जी का छोटा सा मंदिर श्रौर ब. ई श्रोर उनके बड़े भाई भरत भगवान का मन्दिर हैं। पास वाली चट्टान पर सिद्ध भगवान की मूर्तियां हैं ग्रोर वहीं 'fिद्धरबस्ती' हैं, जिनके पास दो सुन्दर स्तम्भ हैं। वहीं पर ‘्रह्हदेवे स्तम्भ' है प्रोर गुल्लकायि जी की मूर्ति है। चामुण्डराय के समय में गुल्लकायि जी धर्मवत्सला महिला थी। लोकश्रुति है कि चामुण्डराय ने बड़े सजधज से गोम्मट स्वामी के श्रभिषेक की तैयारी की, परन्तु श्रभिषिक्त दूघ जॉषों के नीचे नहीं उतरा,

## [ k $^{2}$ ]

क्योंकि चामुण्डराय जी को थोड़ा सा श्रभिमान हो गया था। एक वृद्धा भक्तिन गोल्लकायि नारियल में दूध भर कर लाई ग्रौर भक्ति पूर्वक ग्रभिषेक किया तो वह सर्वाङ्न सम्नन्न हुग्रा। चामुण्डराय जी ने उसकी भक्ति चिरस्थायी बना दी।

श्री बाहुबलि जी श्रो तीर्थङ्कर ऋगभ जी के पुत्र श्रौर भरत चन्रवर्ती के भाई थे। राज्य के लिए दोनों भाईयों में युद्ध हुग्रा था। बाहुबलि की विजय हुई। परन्तु उन्होंने राज्य श्रपने बड़े भाई को दे दिया ग्रौर स्वयं तप कर सिद्धपरमात्मा हुए। भरत जी ने कोदनपुर में उनकी वृहत्काय मूर्वि स्थापित की, परन्तु कालन्तर में उसके चहुँग्रोर इनने कुक्कुट सर्प हो गये कि दर्शन करने दुर्लम थे । गंगराजा राचमल्ल के सेनापति चामुण्डराय श्रपनी माता की इच्छानुसार उनकी वन्दना करने के लिए चले, परन्तु उनकी यात्रा ग्रधूरी रही। इसलिए उन्होंने श्रवणबेलगोल में ही एक वैसी ही मूर्वि स्थापित करना निरिचत किया। उन्होंने चन्द्रगिरि पर्वत पर खड़े होकर एक सोने का तीर मारा जो इन्द्रगिरि पहाड़ पर किसी चट्टान में जा लगा। इस चट्टान में उनको गोग्मटेरवर के दर्शान हुए। चामुण्डराय जी ने श्री नेमिचद्राचार्य की देग्र रेख में यह महान मूर्ति सन् हॅ३ ई० के लगभग बनवाई थी। यह उत्तराभिमुखी है ग्रौर हल्के भूरे रंग के महीन कंकरीले पत्थर (Granite) को काटकर बनाई गई है। यह विशाल मूर्โि इतनी स्वच्छ ग्रोर सजीव है कि मानो शिल्वी ग्रभी ही उसे बनाकर हटा है। इस स्थ,न के ग्रट्यन्त सुन्दर ग्रोर सूर्ति के बड़ा होने के रुयाल से गोम्मटेशवर की यह महान् मूर्ति मिश्र देशा के रंमसेस राजाग्रों की मूर्तियों से भी बढ़कर ग्रद्भुत एवं आ्वाइचर्यजनक सिद्ध होती है। इतना महान् ग्रखण्ड शिल।विग्रह संसार में श्रन्यत्र नहीं हैं। निस्सन्देह त्याग ग्यौर वैरण्य मून्निके मुख पर सुन्दर नृंय

## [ र६ ] $^{\text {] }}$

कर रहा है-उसकी शान्तिमुद्रा भुवन मोहिनी है ! उस किली को घन्य है जिसने चित्कफला के परमोलेकर्प का ऐसा सफल आर्रोर सुन्दर नमूना जनता के समक्ष रखसा है।

बाहुवलि जी प्रथम कामदेव थे। कहते हैं कि गोोम्मट' शब्द उसी शब्द का द्योतक है। इसीलिये वह गेम्मटेखेर कहताते हैं। उनका श्रभिषेकोलव $१ २$ वर्षों में एक बार होता है। इस मूति के चहुँ ग्रोर प्राकार में छोटो-छोटी देवकुलिकायें हैं, जिनमें तीरंध्दूर भ० की मूर्तियां विराजमान हैं।

चंक्रीणिर पवंत इन्द्रीगरि से छोटा है, इसीलिए कनड़ी में उसे चिकमवेद्ट कहते हैं। वह श्रापपास के मैदान से ई७Y फीट ऊँचा है। संखृत भाषा के प्राच्चीन लेबों में इसे 'कटवप' का है। इस प्राकार के भीतर पहाँ पर कई मुन्वर जिन मंदिर हैं। । एक देवालय प्राकार के बाहर है । प्राय: सब ही मंदिर द्राि़ड़-शिल्फकरा की शंली के बने हैं। सबते प्राच्चोन मंदिर श्राठवं शताबदी का बताया जाता है। पहले ही पवंत पर चढ़े हुए भर्रबाहुष्वामी की गुफा fिलती हैं, जिसमें उनमें उनके चरणनिन्ह विद्यमान हैं। भद्रबाहुगुफा से ऊपर पहा़ की छोटी पर भी मुनियों के चरणनिन्ह हैं। उनकी वंदना करके यान्री दक्षिणद्वार से प्राकार में प्रवेश करता है। धुमते ही उसे एक मुद्वरकाय मानस्तम्म मिलता है, जिसे '‘ूनेग्रहृदेव' ' सम्भ कहते हैं। यह यह बहुत ऊैँचा है भोर इसके fिरे पर बहलदेवक की मूनि है। गंगवंशी राजा मार्रींह द्वितोय का स्मारकर्व एक लेख भी इस पर खुदा हुग्रा हैं। इसी स्तम्म के पास कई प्राच्चीन fिलालेब बहाना पर बबदे हुये हैं। नं० ३? वाला
 घोर चन्द्रपुप्त दो महान मुनि दुये जिनकी कृपाहष्टि से जैनमत उम्नत दरा को प्राप्त हुप्र।'

## [2v]

उपयुं क्त मानस्तम्भ से परिचम की ग्रोर सोलहवें तीर्थ ङर श्री शान्तिनाथ का एक छोटा मन्दिर है। उसमें एक महामनोज्ञ ग्यारह फीट ऊँची शान्तिनाथ भगवान् की खड्गासन मूर्ति दर्शानीय है। उनकी साभिषेक पूजा करके हमें श्रपूर्व शांति ग्रोर श्रात्माह्लाद प्राप्त हुग्रा था। इस मन्दिर के उत्तर में खुली जगह में भरत की श्रपूर्ण मूर्ति खड़ी है। पूर्व दिशा में 'महानवमी मंडप' है, जिनके स्तन्भ दरंनीय हैं। एक स्तम्भ पर मंत्री नागदेव ने सन् ११७६ ई。 नयकीरित नामक मुनिराज की स्मृति में लेख खुदवाया है। यहां से पूर्व की श्रोर श्री पारर्वनाथ जी का बहुत बड़ा मन्दिर है। इसके सामने एक मानस्तम्भ है। मन्दिर उत्कृष्ट शिल्पकला का सुन्दर नमूना है। इसी के पास सबसे बड़ा श्रौर विशाल मन्दिर ‘कत्तलेबस्ती' नामक मौजूद है। इसे विष्णुबर्द्धन के सेनापति गंगराज ने बनब!या था। इसमें श्रादिनाथ की मूर्ति विराजमान है। यहां यहीं एक मंदिर है जिसमें प्रदक्षिणार्थ मार्ग बना हुग्रा है।

चन्द्रनिरि पर्वत पर सबसे छोटा मंदिर 'घन्द्रगुप्त-बस्ती' है, जिसकी एक पत्थर की सुन्दर चौखटे में पांच चित्रपट्टिकायें दर्शानीय हैं। इनमें श्रुतकेवली भद्रबाहु ग्रौर सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यके जीवन सम्बन्धी चित्र बने हुए हैं। पाइर्वनाथ स्वामी की मूर्ति बिराजमान है! दीवारों पर भी चित्र बने हुए हैं। श्री भदबाहु श्रोर चन्दगुप्त का यह सुन्दर स्मारक है।

फिर 'शासन बस्ती' के दर्शन करना चाहिए, जिसमें एक शिलालेख दूर से दिखाई पड़ता है। भ० श्रादिनाथ की मूर्ति विराजमान है। इस मन्दिर को सन् $१ q \% ७$ में सेनापति गंगराज ने बनवाया था श्रौर इसका नाम 'इन्द्रकुलगृह' रखा था।

वही 'मन्जिगणण-बस्ती' में भी एक छोटा मन्दिर है, जिसमें चोद्ववं तीर्थझ्कर श्री ग्रनन्तनाथ की पाषाण मूर्वि विराजमान है। दीवारों पर सुन्दर फूल बने हुए हैं।

$$
[45]
$$

‘चन्द्र्रभवस्ती' के सुले गरंगृह में श्राठवें तीर्थंद्रू श्री चन्द्रप्रभु की मनोज़ मूर्ति विद्यमान है। इसे गंगवंशी राजा शिवमार ने बनवाया था।
'‘ुपाइर्वनाथ बस्ती' में भ० सुपाइव्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है।

चामुँुँठरायबस्ती' पहाड़ के सबसे बड़े मनिदों में से है। इसमें २२ं वे तीर्थद्र श्री नेमिनाथ जी की प्रतिमा दरंनीय है।

इस रमणीक मन्दिर को सेनापति चामुँ डराय ने हॅ२ ई० में बनंवाग़ा था। बाहरी दीवारों में बम्मे सुदे हुए हैं जिनमें मनोहर चित्पर्टिकायें बनी हैं। छुत की मुडेलों ं घ्रोर शिबरों पर मनोहर शिल्पकार्य बना है। ऊपर छत पर चामुं डराय जी के सुपुत्र जिनदेव ने एक घ्रट्टालिका बनवाई ग्योर उसमें पार्वनाथ जी का प्रतिबिम्ब विराजमान कराया था। नीचे गांव में पास में ही 'भ्रादिन।थ देवालय' है, जिसे 'एरुककटृ बस्ती' कहते हैं। इसे होलमझल-सेनापति गंगराज की घर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने सन् P? $? 5$ ई ई० बनवाया था।
'सवतिगंधवारण’ बत्ती भी काफी बड़ा मन्दिर है। इसे होयसल नरेश विष्णुवर्द्धन की रानी शांतलदेवीने बनवाया था घोर इसमें भगवान् शान्तिनाथ की प्रतिमा विराजमान की थी। इस भूति का प्रभामंडल घ्रतीव सुन्दर हैं।
'बाहुबलिबस्ती' रथाकार होने के कारण तेरिरिबस्त्ती' फहलाती है, क्योंकि कम्नड़ में रथ को तेए कहते हैं। इसमें श्री बाहुर्बल जी की मूनि विराजमान है।
"रांातीवरवस्ती" मंदिर भी होयसल काल का है। 'दूवे" बहहदावे मन्दिर' में केवल बह्हदेवेव की मूति है यहां दो कुण्ड भी हैं।

## [ 28 ]

इस पर्वत के उत्तर द्वार से उतरने पर जिननाथपुर का पूर्ण हृय दिखाई पड़ता है। जिननाथपुर को होयसल सेनापति गंगराज ने सन् १११७ ई० में बसाया था। सेनाप़ति रेचिमयया ने यहां पर एक झ्रतीव सुन्दर ‘शान्तिनाथबस्ती’ नामक मन्दिर बनवाया था। यह मन्दिर होयसल शिल्पकारी का ग्रद्वितीय नमूना है। इसके नककाशीदार स्तम्भों में मणियों की पच्चीकारी का काम दर्शानीय है। स्तन्भ भी कसौटी के पत्थर के हैं। इसके दर्शान करके हृदय श्रानन्द विभोर होता है ग्रौर मस्तक गौरव से स्वयमेव ऊंचा उठता हैं। जैनधर्म का सजीव प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है।

इसी गांव में दूसरे छोर पर तालाब के किनारे ‘’्रोगलबस्ती नामक मन्दिर हैं, जिसकी प्राचीन प्रतिमा खण्डित हुई तालाब में पड़ी है। नई प्रतिमा विराजमान की गई है।

इसके श्रतिरिक्त श्रवणबेलगोल गांवमें भी कई दर्शनीय जिन मंदिर हैं। गांव भर में ‘भण्ड री-बस्ती' नामक मन्दिर सबसे बड़ा है। इसके कई गर्भ गॄह में एक लम्बे ग्रलंकृत पादपीठ पर चौतीस तीर्थकरों की खड्गासन प्रतिमायें विराजमान हैं। इगके द्वार सुन्दर हैं। फर्श बड़ी लम्बी २ शिलाश्रों का बना हुग्रा है। मन्दिर के सामने एक म्रखण्ड शिला का बड़ा सा मानस्तम्भ खड़ा है। होयसल नरेश नरींसह प्रथम के भण्डारी ने यह मन्दिर बनवाया था। राजा नरसिमह ने इस मन्दिर को सवणेरु गांव भेंट किया था श्रौर इसका नाम भव्यचूड़ामणि' रखा था।
'भ्यक्कनबस्ती' नामक मन्दिर श्रवणवेलगोल में होयसल शिल्प शैली का एक ही मंदिर है। इसमें सप्तफणमंडित भ० पार्शर्वनाथ की प्रतिमा विराजमान हैं। इसके स्तम्म-छत ग्रौर दीवारें शिल्गकला के घ्रपूर्व नमूने हैं। इस मन्दिर को ब्राह्मण सचिव चन्द्रमौलिकी पत्नी श्रचियवकदेवी ने सन् $\{? 5$ ई ई० में बनवंया था। वह स्वयं जैनधर्मभक्त थीं। उनका स्रंतर्जातीय विवाह हुग्रा था ।

## [ \&०]

इस मन्दिर के प्राकार के परिचमी भाग में ‘सिद्धान्तवस्ती‘ नामक मन्दिर है, जिसमें पहले सिद्धान्त ग्रन्थ रहते थे। बाहर द्वार के पास 'दानराले वस्ती' है, जिससमें पंचपरमेष्ठी की मूर्ति विराजित हैं।
'नगर जिनालय' बहुत छोटा मन्दिर है, जिसे मंत्री नागदेव ने सन् \{ $\}$ हर ई० में बनवाया था।
'मंगाई वस्ती' शाँतिनाथ स्वामी का मंदिर है। चारकीति पंडिताचार्य की रिष्या, राजमंदिर की नर्तंकी-चृड़ामणि घ्रौर बेलुगुलु की रहने वाली मंगाई देवी ने यह मंदिर १३२ऐ ई॰ में बनवाया था। धन्य था वह समय जब जँन धर्म राजनर्तंकयों के जीवन को पवित्र बना देता था।
'जैनमठ' श्री भट्टारक चारकीति जी का निवास स्थान है। इसके द्वार मण्डप के स्तम्भों पर कौशल-पूर्ण खुदाई का काम है। मन्दिर में तीन गभर्भगृ हैं जिनमें ग्रनेक जिनबिम्ब विराजमान हैं। इसमें 'नवदेवता' की मूरि श्रनूठी है। पंचपरमेष्टियों के श्रतिरिक्त इसमें जैन धर्म को एक वृक्ष के द्वारा सूचित किया है, व्यास पीठ (चोकी) जिनवाणी का प्रतीक है, चैल्य एक जिनमूनि द्वारा श्रौर जिन मंदिर एक देवमण्डप द्वारा दर्शाये गये है। सबकी दीवारों पर सुन्दर चित्र बने हुये हैं। पास में हो जैन पाठशाला बालकबालिकाश्र्यों के लिए ग्रलग-म्रलग हैं। इस तीर्थ की मान्यता मैसूर के विगत शासनाधिकारी राजवंश में पुरातन काल से हैं। मस्तकाभिषेक के समय सबसे पहले श्रीमान् महाराजा सा० मैसूर ही कलशाभिषेक करते हैं। जंनधर्म का गोरव श्रवणबेल्गोल के प्रत्येक कीति स्थान से प्रकट होता है। प्रत्येक जंनी को यहां के दर्शन करना चाहिए। वहां से लारी वालों से किराया तै कर इस प्रोर के घ्रन्य तीर्थों की यात्रा करनी चFहिए; मार्ग में मैसूर से रंगाप्टम, वैणूर धादि स्थानों को दिबलाते हुए ले जाते हैं।

## [ $\ddagger 9$ ]

## भैस्र

मेपूर पराना פहर है प्रोर यहां कई स्यान हैं। यहां नन्दन की पाख्ती तेल श्रादि चीजे म्रच्छी बनती हैं। यहां ते 90 मील दूर बृन्दावन गार्डन प्वपस्य देबना चाहिए। यहां जैन बोड़ा हाउसे की घमंशाला में ठठृंगा चाहिए। बहों एक जिनमंदिर है। दूसरा जिन मन्दिर म्यूर्नसिपन-्राकिस के पास है। पहाँ से 'गोम्म्रट्शिरिं के दर्शान करना चाहिए। वहां से चलने पर मागं में सेरेगापदृम में हिन्दूनमंदिर घोर टोप मुल्तान का मकबरा भ्ज्धी इमारत है। आ्याते हासत होते हुये बेनूर वहुंचते है। वहां के केशाव मंदिर में कई जिन मूतितां रकी हुई हैं। वहां से हलेविड होता जावें।

## हलेविड (द्वारा समुप्र)

हलेविड प्राचीन नाम द्वारा समुद्र है। यह पूर्वकाल में होसयल वंश के राजाग्रों की राजधानी थी। राजमंत्री हल्ल ग्रौर गागराज ने यहाँ कई मंदिर निर्माण कराये थे। 'विजयपाइर्वनाथ' बस्ती नामक मन्दिर को विण्णुवर्द्धन नरेश ने दान दिया था म्रोर भगवान पाइर्वनाथ के दर्शान करके उनका नाम 'विजयपाइर्व‘' रक्बा था। इस मन्दिर को उनके सेनापति गंगराज ने बनवाया था। इस मन्दिर में भगवान पार्वनचशथ की खड़गासन प्रतिमा १४ हाथ की म्रत्यन्त मनोहर है। जिस समय प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी उस समय राजा विण्णुवर्द्धन के एक पुत्र रतन ₹त्वन्न हुश्रा था घ्रोर उन्हें संग्राम में विजय लक्ष्मी प्राप्त हई थी। इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा का नाम 'विजयपाइव्वनाथ' रक्बा था। इस मन्दिर में कसौटी-पाषाण के श्रद्भूत स्तम्भ हैं, जिनमें से शागे दो स्तम्भों को पानी से गीला करके देबने से मनुष्य की उल्टी घौर फंली हुई छाया दिबती हैं। इसके अर्भतिर्त (१) श्री श्रादिनाथ (२) शाँतिताथ जी के भी दर्शानीय मन्दिर हैं। एक

## [ ६२]

समय यहां पर ७२० जैन मंदिर चे, परन्तु लिगायतों ने अन्हे नष्ट कर दिया। वर्तमान मन्दिरों के ग्रहाते में घ्रगणित पाषाण भग्नावरोष पड़े हुए पुरातन जंन गोरव की याद दिलाते हैं। यहां से सीघा वेणूर व मूड़बद्री जाना चाहिए। मार्श भ्रत्यन्तन मनोरम है। पहाड़ों के हरय उपत्यकाग्रों की हरियाली श्रोर भरनों के कल कलनाद मन को मोह लेते हैं। गांवों में भी जिन मंदिर हैं। रास्ता बड़ा टेड़ा-मेढ़ा है-संसार भ्रमण का मानवित्र ही मानो हो। हलेविड से वेणूर लगभग $\xi_{\circ}$ मील दूर है।

## वेरारू

वेणर जंनियों का प्राचीन केन्द्र है। यहां एक समय श्रजिलवंश के जैनी राजाश्रों का राज्य था। उनमें से वीर निम्मराज ने शाके १५२६ (सन् १६०४ ई०) में यहां पर बाहुबलि स्वामी की एक ३७ फीट ऊँच खड्गासन प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई श्रौर '्रांतिनाथ स्वामी' का मंदिर निर्मिण कराया था। मूर्ति ग्राम से सटी हुई परायुनी नदी के किनारे बने हुए प्राकार में बड़ी हुई भ्रपनी ग्रनूठी शान्ति बिलेर रही है। प्राकार में घुसते ही दो मंदिर हैं। इनके पीछे एक बडा पाइव्वनाथ का मंदिर म्रलग हैं, जिसमें हजारों मनोहर प्रतिमायें विराजमान हैं। इनके श्रतिरिक्त यहां चार मंदिर घौर हैं। यहाँ से मूड़बद्री जावे ।

## शी मूड़निदुदोरे ( मूड़बदी़ी) श्रतिशय क्षेत्र

ब्चेणर से मूड़बद्री सिर्फ १२ मील है। रास्ते के गांव में भी जिन मन्दिर है। यहां से मैदान में चलना पड़ता है। पहाड़ का उतराव-चढ़ाव चेणर में खतम हो जाता है। चन्दन, काजु, सुपारी नारियल प्रादि के पेड़ों से भरे हुए बहुत मिलते हैं, यहां जैन धर्मशाला सुन्दर बनी हुई हैं, उसमें ठहरना चाहिए। पानीन होयसज काल में मूड़बद्री जैनियों का प्रमुब केन्द था। यहां के

चौटरवंशी राजा जैनं धर्मं के ग्रनन्य भक्त थे। बड़े ₹ धनवान जैन व्यापारी यहां रहते थे। राजा श्रौर प्रजा सब ही जैनधर्म के उपासक थे । सन् १२४४२ ई० में ईरान के ठ्यापारी घ्यब्दूलरज्जाक ने मूड़बद्री के चन्द्रनांथ स्वंगी के मंदिर को देखकर लिखा था। कि 'दुनियां में उसकी शान का दूसरा मंदिर नही है।' ( - has not its equal in the universe) उसने मदिर को पीतल का ढला हुग्रा श्रौर प्रतिमा सोने की बनी बताई थी। ग्राज भी कुछ लोग प्रतिमा सुवर्ण की बतलाते हैं, परन्तु वास्तव में वह पाँच धातुग्रों की है, जिसमें सोने श्रोर चांदी के श्रंश श्रधिक हैं। यह प्रतिमा श्रत्यन्त मनोहर लगभग 4 गज ऊँची है। यह मंदिर सन् १४२ह-३० में लगभग $₹-\varepsilon$ करोड़ रुपये की लागत से बनवाया था। इस मंदिर को ठीक ही त्रिभुवन-निलक चूड़ामणि कहते हैं। यहां यहीं सबसे श्रच्छा मंदिर है। वह चार खनों में बटा हुम्रा है। दूसरे खन में सहृस्रकूट चैत्यालय' है। उसमें १००5 सांचे में ढली हई प्रतिमायें श्रतीव मनोहर हैं। इस मंदिर के श्रतिरिक्त यहाँ 95 मंदिर श्रौर हैं, जिनमें 'गुरु बस्ती' ग्रौर 'सिद्धान्तबस्ती' उल्लेग्वनीय है । सिद्धान्तबस्ती में ‘षटखंडाकूमसूर्वादि' सिद्धांत ग्रन्थ ग्रौर हीरा-पन्ना श्रादि नव रत्नो की ३้ मूर्तियां विराजमान है। गुरुस्ती में मूलनायक की प्रतिमा श्राठ गज ऊंची श्रीपारर्वनाथ भगवान् की हैं। पंचों की ग्राजा से ग्रौर भण्डार में कुछ देने पर इन श्रद्भुत प्रतिमाग्रों के ग्रौर सिद्धांत ग्रन्थों के दर्शान होते हैं। भ्रन्य मंदिरों में भी मनोज्ञ प्रतिमायें विराजमान हैं। सात मंदि रों के सामने मानस्तम्भ बने हुये हैं। इन सब मंदिरों का प्रबंध यहां के भट्टारक श्री ललितकीfित जी के तत्वावधान में पंचों के सहयोग से होता है। शाम को रोशानी ओौर भारती होती है। यहां पर श्री पं० लोकनाथ जी छासत्री ने वीरवाणी विलास सिद्धाँत भवन में ताड़पत्रों पर लिखे हुए जैन शासत्रों का

## [ \& ]

श्रच्छा संग्रह किया है यह स्थान मनोहर है। राजापों के महृलों ₹ भग्न।बहोष हैं। यहां से १० मील दूर कारकल जाना चाहिये।

## कारकल अ्रतिशयक्षेत्र

इस क्षेश्र का प्रजंध यह्ँाँ के भट्टारकजी के हाथ में है। उन्ही के मठ में ठहरने की ध्यवस्था है। यहां १० मंददर प्राचीन घ्रौं मनोज्ञ लाखों रुपये की कीमत के बने हुए है। पूर्व की ग्रोर एक छोटी-सी पहाड़ी एक फ़र्लाग ऊपर चढ़ने पर बहुुबलि स्वामी की विशालकाय प्रतिमा के दर्शान करके मन प्रसन्न हो जाता है। यह प्रतिमा करीब ४२ फीट ऊंची है। वहीं पर २० गज ऊंचा एक सुन्दर मान स्तम्भ श्रद्भूत कारीगरी का दर्शननीय है। इस मूर्ति को १४३२ में कारकल नरेशा वीर-पाण्डव ने निर्मणण कराया था। यहाँ भैरव श्रोडेयर वंश के सब ही राजा प्रायः जैनी थे। सान्ता? बंश के महाराजाधिराज लोकनाथरस के शासनकाल में सन १३३.४ में कुमुदचन्द्र भट्टारक के बनबाये हुये शाँतिनाथ मंदिर को उनकी बहनों श्रोर राज्यधिकारियों ने दान दिया था। शाक सं० १थ०ち में इम्मडिभैरवराज ने वहाँ से सामान छोटी पहाड़ी पर 'चर्तुं मुख बस्ती' नामक विशाल मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के चुारों दिशाग्रों में दरवाजे है। ग्रौर चारो श्रोर १२ प्रतिमायें सात सम्त गज की श्यवयन्त मनोज्ञ विराजमान हैं। यहां से परिचम-दिशा की ग्रोर $१\}$ विशाल मंदिर श्रनूठे बने हुये हैं। यहाँ कुल २३ जैंन मंदिर हैं। कारकल से ३४ मील की दूरी पर वारंग ग्राम है।

## वारंग-क्षेत्र

वारंग क्षेत्र हरी-भरी उपत्यका के बीच में स्थित मनोहर दिखता है। यहाँ कुल ३ जैन मंदिर है। नेमीइवर-बस्ती नामक मंदिर कोट भीतर दर्शंनीय हैं। इस मन्दिर में इस क्षेत्र सम्बन्धी 'स्थलपुराण' श्रोर माहातेक्य सूरक्षित था । श्रब वह वारंग मठ के

स्वामी भट्टारक देवेन्द्रीीित जी के पास बताया जाता हैं, जो होंम्बुच मठ में रहते हैं । उन्हें इस क्षेत्र का माहातन्य प्रकट करना चाहिए। मन्दिर के सामने मानस्तम्भ भी है। विजयनगर के सम्राट देवराय ने इस मन्दिर के दरोंन किये थे ग्रौर दान दिया था। इसी के पास तालाब में एक 'जलमन्दिर' है, जिसके दर्शंन करने के लिए छोटी-छोटी किशितयों में बैठ कर जाया जाता है। मन्दिर के बीच में एक चौमुख्वी प्रतिमा प्रतिशयक.न विराजमान है। संभव है कि इस क्षेत्र का सम्बश्ज नेमिनाथ स्वामी के तीर्थ में जन्मे हुए वरांग कुमार से हो। यहां से वापस मूड़द्री होते हुये हासन स्टेशन से हुबली जाना चाहिये।

## अर्रांकम् ( काँजीवरम्)

मद्रास से कांजीवरभ् जब जाये तब झ्रव्पांकम क्षेत्र शौर कांजीवरम्के भी दशंन करे। अ्रव्वाकम काँजीचरम् स्टेशनसे ह मील दक्षिण में है। घहां पर एक प्राबीन छोटा सा मन्दिर अनूठी कारोगरी का दर्शीनीय है, जिसमें ग्रादिनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। वापस कांजीवरन् जावे वहॉं कोई मन्दिर नहीं है, परन्तु तिरपथीकुनरन् में वेयावती' नदी के किन ₹े दो दि० जंन मन्दिर घ्रनूठी कारीगरी के हैं। दर्शंन करके तिणिड्वनन् रेल स्टेगन का टिकट लेकर बहाँँ जावे। यद्याि यहाँ जैंनयों के पाँच गृह हैं, पस्तु जिन मन्दिर नहीं है - एक बतीचे में जिन प्रतिमा है। कॉजीवरन् बहुत प्राचीन शहर है म्रौर उसका सम्बन्ध जैनों, बोद्धों श्रोर हिन्दुप्रों से है।

## पेरुमएदूर

पेछमण्डूर तिण्डिन्नम् से $૪$ मील दूर है, जहाँ दि० जंनियों की बसती काफी है। ग्राम में दो जिन मनिद्धर हैं घ्योर सहस्राषिक जिन मूर्तयां हैं। जब मेलापुर समुद्र में बूबने लगा, तब वहाँ की

## [ $\%$.]

मूरियाँ लाई जाकर यहाँ विराजम।न की गई थी। दो सी वर्ष पूर्व संधि महामुनि श्रौर पण्डित महामुनि ने ब्राह्मण से वाद करके जैनधर्म की प्रभावना की थी। तभी से यह दि० जैनियों का विद्यापीठ है-एक दि० जंन पाठशाला यहाॅ बहुत दिनों से चलती है।

## शी क्षेत्र पोन्नूर

पोन्नूर क्षेत्र तिण्डवनम् से .करीब २र मील दूर एक पहाड़ की तलहटी में है। वहां पर पहले सकल लोकाचार्य वर्द्धन राजनारायण राम्भूवरायर नामक जैनी राजा शासन करते थे। शक सं० १२६द में पहाड़ पर उसी राजा के राज्यकाल में एक विशाल मंदिर बनवाया गया था, जिसमें श्री पाइर्वनाथ जी की प्रतिमा विशाजमान की गई थी। पहाड़ पर श्री एलाचार्य जी भ० की चरणد पादुकायें हैं। यह 'तिरुकुरुल' नामकतामिलग्रन्थ के रचयिता बताये जाते हैं। श्रत: यह स्थान भगवान् कुन्दकुन्दस्वामी की तपोरूमि है, क्योंकि उनका श्रपरनाम एलाचार्य था। उनकी स्मृति में प्रात रंविवार को पहाड़ पर यात्रा होती है, जिसमें करीब 200 ग्रादमी शामिल होते हैं। यहां का प्रबन्ध पोन्नूर के दि० जैन पंच करते हैं। उन्हें इस मेले में धर्म प्रचार का प्रबन्ध करना चाहिये। पोन्नूर से एक जँन मंदिर, धर्मशाला घ्रोर पाठशाला भी है। यहां का जलंवायु श्रच्छा है। वापिस तिणिडवनम् श्रावे। वहां से चित्तम्बूर ? ० मील वायव्यकोण में जावे।

## श्री क्षेत्र सितामूर (वितम्बूर)

चित्तम्बूर र्राचीन जेन स्थान है । श्रब भी वहां दो दि० जंन मंदिर घ्रति मनोज़ भौर शोभनीक हैं, जिनमें से एक $\{\% 00$ वर्षों का प्राचीन हैं। शी संधि महामुनि मोर पंडित महामुनि ने यहां भ्राकर यह मन्दिर बनवाया घोर मठ स्थापित किया था। घाज-

## [ ६७]

कल वहां श्री लक्ष्मीसेन भट्टारक विद्यमान बताये जाते है। चैत मास में रथोट्सव होता है। बिल्कम् ग्राम में भी दर्शंनीय मन्दिर हैं। यहां से वापिस तिणिडवनम जावे और वहां से पुण्डी के दर्शन करना हो तो घ्रर्नीस्टेगन ( दक्षिण रेलवे) जावे।

## पुएडी

पुण्डी जिला उत्तर श्रक्कट में ग्रर्नीस्टेशान से करीब तीन मील है। वहाँ पाषाण का एक विशाल श्रौर प्राचीन मंदिर है। उसमें १६ स्तम्भों का मण्डप शित्पकारी का भ्रच्छा नमूना है। भ० पार्वनाथजी की व श्रीक्टषभदेवजी की मनोज्र प्रतिमायें विराजमान हैं। इस मंदिर की कथा ताड़पत्र पर लिखी रक्ली है, जिससे प्रगट है कि यहां दो शिकारियों को जमीन खोदते हुए श्री कृषभदेव की प्रतिमा मिली थी जिसे वे पूजने लगे। भाग्यवशात् एक मुनिराज वहाँ से निकले, जिन्होंने उस प्रतिमा के दर्शंन किये। उन्होने वहाँ के राजा की पुत्री की भूतबाधा दूर करके उसे जैनधर्म में दीक्षित किया ग्रौर उससे मन्दिर बनवाया। मंदिरों के जीर्णोद्धार की श्रावर्यकता है।

## श्री क्षेत्र मनारगुडी

श्री मनारगुडी क्षेत्र जिला तंजौर में निडबंगलम् दक्षिण रेलवे स्टेशन से $\varepsilon$ मील दूर है। यह स्थान श्री जीवंधर स्वामी का जन्मस्थान बताया है। कहते हैं कि यहाँ दो सी वर्ष पहले एक मुनि जी पर्णकुटिका में तपस्या करते थे। उसी में उन्होंने शी पाइर्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान की थी। जब यह बात कुभकोनभू के ज़नियों को ज्ञात हुई तो उन्होंने यहाँ ग्राकर मन्दिर बनवा दिया। तब से यहां बराबर वैशाले मास के छुकलपक्ष में यात्रोस्सब १० दिन तक होता है। मंदिर में श्री मल्लिनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। इनके श्रतिरिक हुम्बुच पद्मावती,

$$
[\xi 5]
$$

धर्मस्थल, श्रादि स्थान भी दर्शनीय हैं। इन स्थानों के दर्शन करके हुबली भ्राज:वे।

## हुबली-अ्यारटाल

हुबली जंकशन के पास ही धर्मशाला में जिनमंदिर है, वहाँ दर्रांन करे। शहर में भी पाँच मंदिर दर्रंनीय हैं। चाँदी की बनी चोबीस तीर्थद्बरों की प्रतिमायें मनोज्ञ हैं। किला मुहल्ले का मन्दिर प्राचीन हैं। हुबली से २४ मील ने कहल्य कोन में श्रारटाल क्षेत्र है। घोड़गगाड़ी जाती है। पाषाण का विशाल मन्दिर दशंनीय है, जिसमें पार्वनाथ जी की वृद्वाकार कायोत्सर्ग प्रतिमा विराजपान है। इस मन्दिरका चलुक् काल में मुनि कनकचन्द्र के उपदेशसे बोम्सेटट्टि ने निर्माण कराया था। वहाँ से वापस हुबली घावे । हुबली से शोलापुर जावे, जहाँ पाँच दि० जँन मन्दिर श्रोर बोडिग हाउस एवं श्राविकाश्रम श्रादि संस्थायों के दर्शंन करके लारी में कुन्थलगिरि के दर्शान करने लावे।

## कुन्थर्लरिगि

कुन्धलगिरि पर्वत से श्री कुलभूषण भौर देशभूषण मुनि मोक्ष गये है। पर्वत छोटा-सा झ्रट्यन्त रमणीक है। उसकी चोटी तथा मध्य में मुनियों के चरण मंदिर सहित दस मंदिर बने हैं। प्रकृतिसोंदर्यर्य पूर्व हैं। म्रगस्तमास में मेला होता है। संवत् \{८३? में यहाँ के मन्दिरों का जीणोद्धार सेठ हरिभाई देवकरण जी ने ईडर के भट्टारक कनककीति जी से कराया था। यहां पर श्राचार्य घान्ति सागर जी महाराजने १४ घ्रगस्त सन् १८४丩 को सल्लेखना घारण की थी श्रौर ३६ दिन के उपवास के बाद $१ 5$ सितम्बर को उनका समाधिमरण हुपा। इस घटना ने क्षेत्र की र्याति को घौर प्रषिक बढ़ा दिया। यहाँ पर ब्रह्माचयाश्रम दर्शनीय है। वहाँ से बापस झोलापुर भावें।

## [ ६® ]

## बादामी-गुफार्मन्दिर

स्टेशान से बादामी गाँव श। मील है। दक्षिण वाली पहाड़ी पर ३ हिन्दू मंदिगों के ग्रतिरिक्त दि० जैनियों का गुफामंदिर (नं०४) हैं।यहगुफामन्दिर सबसे ऊँचा हैं ग्रोर इसमें चार दालान है। पहले दालानमें जिनेन्द्रदेव कीएक पद्मासन मूर्तिसिसहासनाधिष्ठित हैं। दूसरे दालान में चौबीसी प्रतिमा ग्रौर पाइर्वनाथ जी की एक मुख़य मूर्ति ग्रोर $\varsigma$ बड़ी मूर्वियां हैं। इस दालान के सामने मेहराव दार स्तम्भ है ज़िन पर मूर्तियां श्रंकित हैं । तीसरे दालान में श्री बाह्रुबलिस्वामी की करीब $७$ फीट ऊँची प्रतिमा दर्शनीय है। उसी के सम्मुख श्री पाइवनाथ स्वामी की प्रतिमा ७ फीट ऊँची कायोटसर्ग विराजमान है। चौथी दालान में चौबीसी तथा सैकड़ों मूर्वियां हैं। मलप्रभा नदी के किनारे प्राचीन काल में कई जिन मन्दिर बने हुए थे । जिनके भग्गावरोष ग्रब भी मौजूद है। बादामी परिचमी चललुक्य राजाग्रों की राजधानी थी, जिनमें से कई राजा जैनी थे। उन्होंने ही यह जिन मन्दिर बनवाये थे। यहाँ से मनमाड़ ज० जावे। इस मार्ग में बीजापुर भी पड़ता हैं।

## बीजापुर

बीजापुर एक प्राचीन स्थान है, जहां पर दि० जंनियों के च. र मन्दिर हैं। मुसलमान राजाग्रों ने यहाँ के कई जिन मन्दिरों, मूर्तियों को तुड़बा कर चन्दा बावड़ी में फेंक दिया था। किले में मिली हुई जिनमूर्तियाँ ‘बोलोगुम्बज' के संग्रह्रालय में रक्सी हुई हैं। यह गुम्वज बहुत बड़ा है श्रौर ग्रद्भुत है। इसे मुहम्मद श्रादिलशाह ने बनवाया था। इसमें शब्द की प्रांध्वनि ग्माइचर्यजनक होती है। इसलिए इसका सार्थक नाम ‘बोलीगुम्बज' (Dome of Speech) है। बीजापुर से दो मील दूर जमीन में गड़ा हुमा ग्रति प्राचीन कला कौराल युक्त श्री पाइर्वनाथ जी का

दर्शनीय मंदिर मिला है। यह प्रतिमा १०૬ सर्पंफण मंडि़ पद्मासन है।

## कोल्हापुर श्रौर बेलगांव

यदि इस घ्रोर के प्रमुख स्थानों को देखना इष्ट हो, तो कोल्हापुर श्रौर बेलगाम भी होता श्रावे। कोल्हापुर का प्राचीन नाम क्षुल्लकपुर हैं। यह शिलाहार वंश के राजाप्रों की राजधानी था, जिनमें कई राजा जैनधर्म के भक्त थे। राजा गण्डरादित्य के सेनापति निम्जदेत्र ने यहाँ पर एक श्रतीच सुन्दर जिन मनिद्र निर्माण कराया था। श्राज वह रेषशाई विष्णु का मन्दिर बना हुग्रा है। वहां का प्रसिद्ध 'महालक्ष्मी मन्दिर' भी एक समग जैन मन्दिर था। इस समय वहाँ ४ शिाबरबन्द जिनमन्दिर ग्रौर ३ चैत्यालय दर्शनीय हैं। श्राविकाश्रम बोर्डिगहाऊस श्रादि जैन संस्थायें भी हैं।

बेलगाँव प्राचीन वेगुग्राम है। इसे रट्टवंश के लक्ष्मीदेव नामक राजा ने श्रपनी राजधानी बनाया था। रट्टवंश के सब राजा जंनी थे। जनश्रुति है कि एक दफा माननीय मुनिसंच श्राया था। राजा रात को ही वन्दना करने गया। लौटते हुए इत्तफाक से किसी सेवक की मशाल की लौ बाँस के भरमुट में लग गई जिसने वनाग्नि का रुप धारण कर लिया। मुनिसंध ध्यान में लीन था, वह भी उसी वनाग्नि में श्रन्त गति को प्राप्त हुग्रा। राजा घ्रोर प्रजा ने जब सुना तो ऊन्हें बड़ा पइचाताप हुग्रा। प्रायशिचतरूप उन्होंने किले के घ्रन्दर 205 भव्य जिन मन्दिर बनवाये। इस प्रकार बेलगांव एक प्रतिराय क्षेत्र प्रमाणित होता है। इस समय भी वहां चार दि० जन मन्दिर दर्शानीय हैं। किले के $\rho \circ 5$ मंदिरों को घ्रासिक खां नामक मुसलमान शासक ने तुड़वा डाला था। तो भी उनमें से तीन मन्दिर किसी तरह म्रब शेष रहे हैं, जो झ्रनूठी

## [७१]

कारीगरी के हैं। यद्यनि श्राज उनमें प्रतिमा विराजमान नही है तो भी उनके दर्शान मात्र से वन्द्धभाव पैदा होते हैं । इनमें ‘कमलवस्ती' श्रपूर्व है, जिसकी छत से लटकते हुए पांच कमल छत्र शिल्पकारी की घ्राइचर्यकारी रचना है।

## सतन्वनिधि ( ग्रतिशय क्षेत्र)

यहु दक्षिण प्रांत का श्रतिइय क्षेत्र हैं। बेलगांव से ३द मील ग्रौर निपाणी से तीन मील दूर है। यहाँ एक परकोटे में ४ मंदिर एक मानस्तम्भ है ग्रोर एक क्षेत्रपाल का मन्दिर है। यह् मन्दिर ११०० वर्ष प्राचीन है। यहां मूलसंध देशीयगण पुर्त्तक गच्छ के श्राचार्य वीर नन्दी सिद्धंन्त चक्रवर्ती का एक लेख है जो ग्राचारसार के कर्ता जान पड़ते हैं। जिनका समय राक सं $? \circ ७ ้$ है। + इसे किसने अौर कब प्रच। रित किया, यह कुछ्छ ज्ञात नही होता । यहां लोग क्षेत्रपाल के मंदिर में मनौती मनाने के लिए श्राते रहते हैं।

## इलोरं गुफा मन्द्वर

मनमाड़ जङ्धरान से लारी में इलोरा जाना चाहिए। इलोरा का प्राचीन नाम इलापुर है। श्रौर वह मान्येेट (मलखेड़) के राष्ट्रकुट (राठौरवंश) राजाश्रों की राजधानी रही है। यहाँ पर पहाड़ को खोदकर बड़े-बड़े मन्दिर बनवाये गये हैं। वैष्णव मंदिर में बड़ा 'कैलाश मन्दिर' ग्रद्भूत है। बौद्धों के भी कई मन्दिर हैं। नं० ३० से नं० ६४ तक के मंदिर जैनियों के हैं। इनमें (छोटाकैलार' रिल्पकारी का घ्रद्भूत नमूना है । 'इन्द्रगुफा' घौर 'जगत्नाथ गुफा' मंदिर दो मंजिले दर्शनीय हैं। ऊपर चढ़कर पहाड़ की चोटी पर एक चंत्यालय है, जिसमें भ० पारर्वनाथ की शाक सम्बत् $१ १ \times ०$ की प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा विराजमनन हैं। यहां

[^0]
## [ ७२ ]

दर्शान-पूजा करके श्रान्नद श्राता है। क्या ही श्रच्डा हो, यदि यहां पर नियमित रूप से पूजन-रक्षाल हुग्मा करे ।

## मांगीतुंगी

मनमाड़ ग्रौर नासिक स्टेरनों से ३० मील दूर मांगीतुंगी सिद्धक्षेत्र है, जहां मोटर-लारी में जाया जाता है। श्री रामचन्द्रजी, हनुमान जी, सुग्रीव, गवय-गवक्ष, नील-महानील श्भादि $\varepsilon ६$ करोड़ मुनिजन यहाँ से मुक्त हुए है। यह स्थान जंगल में बड़ा रमणीक है। चारों तरफ फैली हुई पर्वतमालाग्रों के बीच में मांगी ग्रौर तुंगी पर्वत निराली शान के ग्वड़े हुए हैं। पर्वत की चोटियाँ लिगाकार दूर से दिखाई पड़ती है। उन लिगाकार चोटियों के चारों तरफ गुफा मन्दिर बने हुए हैं। तलंटो में दो प्राचीन मंदिर हैं। हाल में एक मानस्तन्भ भी दर्शनीय बना है। ठहरने के लिए धमंशालायें हैं। मांगी पहाड़ की चौड़ाई तीन मील है। यद्याव चढ़ाई कठिन है, परन्तु सावधानी रखने से खलती नहीं हैं। इस पर्वंत पर चार गुफा मंदिर है। जिनमें मूल नायक भद्रवाहु स्वामी की प्रतिमा है। घ्यन्य प्रतिमाश्रों में कुछ भट्रारकों की भी हैं। किन्तु सब ही प्रतिमायें $१\}$ वीं १२ वीं शताब्दी की हैं। भद्रवाहु स्वामी की प्रतिमा का होना इस बात की दलील है कि अन्होंने इस पर्वत पर भी तप किया था। वन्दना करके यहां से दो मील दूर तु गी पर्बत पर जाते हैं। मार्ग संकीर्ण है और चढ़ाई कठिनसाध्य हैं, परनुु सावधानी रबने से बच्चे भी बड़े मजे में चले जाते हैं। इस रास्ते में श्रोकृष्ण जी के दाह संक्कार का कुण्ड भी पड़ता है। यदि बस्तुतः यहीं पर बलदेव जी ने घ्रपने भाई नारायण का दाह संक्कार किया था, तो इस पर्वत का प्राचीन नाम 'श्रहु' पर्वत होना चाहिये, वृोंकि 'हरिवंश पुराण' (६२;७३) में उसका यहीं नाम लिबा है। तुद्नी पहाड़ पर तीन गुफा मीद्दर हैं, जिनके दर्शान

## [ ง3.]

करना चाहिए। प्रतिमायें पुराने ढ़ंग की हैं। उनके स्यान पर नत्रीन शिल्पकारी की प्रतिमायें विराजमान करने का विचार प्रबन्धकों का है, परन्तु क्षेत्र की प्राचीनता को बताने वाली यह प्रतिमायें उस ग्रवस्था में भी वहां श्रवरय रहनी चाहिए। यहां मूलनायक शी चन्द्रप्रभू स्वामी की प्रतिमा करीब ४ फुट ऊँची पद्मासन है। माग्ग में उतरते हुये एक 'श्रद्भुत जी' नामक स्थान मिलता है, जहां पर कई मनोज्ञ श्रौर प्राचीन प्रतिमायें दर्श़ंनीय हैं। यहीं पर एक कुण्ड है। मांगीतुं गी से उसी लारी में गजपंथा जी जावे ।

## गजपंथा

गजपंथ क्षेत्र प्राचीन है ग्रौर वह नासिक के समीप़ है। नासिक का उल्लेख भगवती श्राराधना में किया गया है ध्रोर गजपंथ का उल्लेख पूज्यपाद की निर्वाण भक्ति में है ग्रौर ग्रसग कवि के शान्तिनाथ चरित्र में पाया जाता है, पर वह यही है यह विचारणीय है। वर्तमान गजपंथा पर्वत $४ 00$ फोट ऊँचा छोटा सा मनोहर हैं। गजपंथ से ७ बलभद्र अंर गजकुमार घ्याई भाठ करोड़ मुनिगण मोक्ष पधारे हैं। धर्मंशाला की इमारत नई प्रोर सुन्दर है। बीच में मानस्तम्भ सहित जिन मंदिर है। इस मानस्तम्भ को महिला रत्न कुंकुवाई जी ने निर्माण कराया है। यहां से १॥ मील दूर गजपंथ पवंत है। नीचे बंजीबाबा का एक सुन्दर मंदिर ग्रौर उदासीनाश्रम है। यहीं वाटि का में भद्टारक क्षेमेन्द्रकीति जी की समाधि बनी हुई है। यहीं से पर्वत पर चढ़ने का मार्गे है, जिस पर थोड़ी दूर चलते ही सीढ़ियां मिल जाती हैं। कुल ४३४ सीढ़ियां हैं। पहले ही दो नये बने हुए मंदिर मिलते हैं। जो मनोरम हैं। एक मंदिर में श्री पार्वनाथ जी की विशालकाय प्रतिमा दर्शंनीय हैं। इन मंदिरों के बगल में दो प्राचीन गुफा मंदिर मिलते हैं। पहा पहाड़ काट कर बनाये गए हैं मोर इनमें १२ बीं से

१ع वीं राताबदी तक की प्रतिमायें श्रोर शिल्प दर्शानीय हैं. कित्तु जीर्णोद्धार के मिस से मंदिरों की प्राचीनता नष्ट कर दी गई है। प्रतिमाश्रों पर लेप कर दिया गया है, जिससे उनके लेख भी छछप गए हैं। दो स्थानों पर चरण बने हुए हैं। एक जल कुण्ड है। यहाँ से चार मील नासिक शहर जावें, जो हिंन्दुग्रों का तीर्थ है । जैनियों का एक मंदिर है। यहां से इस श्रोर के शेष तीर्थो के दर्शन करने जावे श्रथवा सीधा बम्बई जावे। श्रब यहाँ पर एक ब्रह्मचयींश्रम स्थापित हो गया है।

## \#्राष्टे ( श्री विछन्नेरवर-यार्श्वनाथ)

श्रंष्टे ग्रतिशय क्षेत्र शोलापुर जिले में दुधनी स्टेशान (दक्षिण रेलवे) से पास श्रालंद से करीब ३६ मील है। यहाँ एक श्रतीव प्राचींन चैत्यालय है, जिसमें मूल नायक श्री पारर्वनाथ जी की प्रतिमा दो फुट ऊँ ची पद्मासन विराजमान है। वह सम्भवतः शकसम्बत् प२द की प्रतिष्ठित है। प्रतिवर्ष लगभग दो हजार यात्री दर्शानाथं श्राते हैं !

## उखलद अ्रतिशय क्षेत्र

उखलद क्षेत्र परभणी जिले में पिगली (दक्षिण रेलवे) स्टेशन के करीब $४$ मील पूर्णा नदी के किनारे पर है। यहाँ प्राचीन दि० जैन मंदिर पत्थर का बना हुग्रा-नदी के किनारे पर घ्रत्यन्त शोभनीय है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य श्रपूर्व है। मंदिर में श्री नेमिनाथ जी की काले पाषाण की वृहदाकार प्रतिमा विराजमान हैं, जिनके मँ गूठे में एक समय पारस पत्थर लगा हुम्रा था। कहते हैं वहाँ के मुसलमान शासक ने जब उसे ले ना चाहा, तो वह ग्रपने भाप छूटकर नदीं में जा पड़ा श्रोर मिला नही। इसलिए यह प्रतिशाय क्षेत्र हैं श्रोर यहाँ प्रति वर्ष माध में मेला होता है। मंदिर का कुछ भाग नदी में बह गया था । मतः प्रतिमा जंनिन्द्र नवागढ़

## [ Qx ]

में मन्दिर बनवा कर यहाँ विराजमान कर दो गई, यह् उखलद के पास ही है।

## भ्रंक्षेत्र कुएडल

सतारा जिले में यह क्षेत्र है। पूना सतारा लाइन पर किर्लोंसकर वाढ़ी स्टेशन (दक्षिणी रेलवे) से सिर्फ तीन मील है। गांव में एक पुराना दि० जैन मन्दिर पारर्वनाथ जी का है। गांच के पास पहाड़ पर दो मन्दिर श्रौर हैं (१) भरी पारर्वनाथ मंदिरइस में पार्र्व-प्रतिमा पर प्रधिक जल वृष्टि होती है, इसलिए 'भरी पाइर्वनाथ' कहते है, (२) गिरीपाइर्वनाथ मन्दिर है। कहते हैं कि पहले यहां के इराणणा गुफा मन्दिर में भ० महावीर की मूति थी। श्रावण मास में यहाँ मेला होता है।

## भीक्षेत्र कुम्मोज

यह क्षेत्र हातका लंगड़ा स्टेशन से मील है। गांव में दो मंदिर हैं। पर्वत पर पाँच दि० जैन मंदिर प्राचीन हैं। श्री बाहुबलि स्वामी की चरणपादुकायें हैं। इस क्षेत्र का माहात्म्य श्रज्ञात है यहां मुनि समन्तभद्र जी द्वारा भंस्थापित गुरुकुल हैं। सन्मति नामक मराठी का मासिक पत्र भी निकलता है। बाहुबलि स्वामी की विशाल मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। अ्रब इस क्षेत्र की विशेष प्रगति हो गई है। ऊपर जाने को सीढ़ियां बनी हुई हैं।

## भक्षेत्र कुलपाक

वैजवाड़ा लाइन पर श्रलेर स्टेशन से करीब $\gamma$ मील कुलपपक प्राचीन क्षेत्र हैं, जिसका सम्बन्ध श्री ग्रादिनाथ स्वामी की प्रतिमा से है जो ‘माणिक ख्वामी’ कहलारी है। किन्तु वह प्रतिमा चोरी चली गई। तब हरे वर्ण की प्रतिमा विराजमान कर दी गई। इस मंदिर पर इवेतामबरों ने ग्रधिकार कर लिया है।

## दही गाँव

दही गाँब जिला शोलापुर में डिक्सल (मध्य रेलवे) स्टेशान

से २₹ मील है। यहां लाखों रुपये की कीमत का दि० जंन मंदिर प्रौर मानस्तम्भ है। ये इतने ऊँचे हैं कि इनकी शिखिरें मीलों दूर से दिखाई पड़ती हैं। यहां १० दिगम्बर जंन मंदिर हैं। वहीं पर व्र० महती सागर के चरण चिह्न हैं, जो एक विद्वान् ग्रीर महान धर्म प्रचारक थे। सं० १ 55 ह में उनका स्वगवास इसी स्थान पर हुग्रा था। मराठी भाषा में रचे हुये उनके कई ग्रन्थ मिलते हैं।

## धारा fशव की गुफायें

उस्मानाबाद जिले में येडसी (मध्य रेलवे) स्टेशान के करीब दो मील दूर धारा शिव की गुफाये हैं। यहां पर पर्वत को काट कर गुफा मंदिर बनाये हैं, जिनकी संख्या नौ है ग्रोर श्रति प्राचीन हैं। तेईसवें तीर्थङ्दर श्री पाइवेनाथ के तीर्थ में चम्पा के राजा करकण्डू यहां दर्शन करने ग्राये थे। उन्होंने पुरातन गुफा-मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, जिनको नील-महानील नामक विद्याधर राजाश्रों ने बनवाया था। साथ ही दो एक नये गुफा मंरदर भी उन्होंने बनवाये थे, वस्तुतः यह गुफा मंदिर बड़ीं २ पुरानी ईटों व पन्थरों के ऐसे बने हुए हैं कि उनकी प्राचीनता स्वत: प्रगट होती है। इसमें भ० पारर्वनाथ ग्रौर भ० महावीर की ग्रनूठी दरांनीय प्रतिमा विराजमान हैं, जिनकी कला दर्शानीय प्रार्चान हैं। पारर्वनाथ स्वामी की प्रतिमा बालू की बनी हुई नौ फीट ऊँची पद्मासन है श्रोर उस पर रोगन हो रहा है। यहां की यह ग्रोर अन्य मूर्तियां श्यनूठी कारीगरी की है।

## बम्बई्क

बम्बई भारत का व्यापारिक श्रोर पौद्योगिक मुख्य नगर है। यहां हीराबाग धर्मशाला में ठह्रना चाहिए। सेठ सुखानन्द धमंशाला भी निकट ही हैं। हीराबाग की धर्मशाला स्व० दानवीर सेठ माणिकचन्द जी ने बनबाई थी। इसी धरंशाला में की भा०

## [ ७ $]$

दिं जंन तीर्थक्षेत्र कमेटी का दफ्तर है, जिनके द्वारा श्रब दि० जैन तीर्थो का प्रबन्ध होता है। स्व० श्रीमती मनगबाई जे० पी० द्वारा संस्थापित 'श्राविकाश्रम' उल्लेखनीय संस्था है। जुविलीबाग (तारदेव) में उसे प्रवइय देखने जायें। वही पास में श्री दि० जैन बोडिग हाउस है। जिसमें चैल्यालय के दर्शान करना चाहिए। चौपाटी में सेठ सा० का चैं्यालय श्यनूठा बना हुग्रा है वहीं पर श्री सौभाग्य जी शाह का चैत्यालय भी दर्शंनीय है। संंववति धासीराम जी का भी एक सुन्दर चैत्यालय हैं। वैसे दि० जैन मन्दिर केवल दो हैं। (१) भूले₹खर में ग्रीर (२) गुलालबाड़ी में। भूलेख्वर के मन्दिर में म्च्छा शास्त्र भण्डंर भी हैं। इन सबके दर्शन करना चाहिए। इस नगर में यदि वृहद् जंन संग्रहालय संस्थापवत किया जाय तो जंनियों का महत्व प्रकट हो। यहां बहुत से दर्शनीय स्थान है जिनको मोटर बस में बैठकर देखना चाहिये। यहां से सूरत जावे।

## दूरत-(विध्नहर पाइर्शनाथ)

सूरतनगर (पशिचम रेलवे ) समुद्र से केवल दस मील दूर है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से यह व्यापार का मुख्य-केन्द्र है। चन्दाबाड़ी में जैन धर्मशाला हैं ग्रौर मन्दिर भी है। प्रतिमायें मनोज्ञ हैं। बैंसे यहां कुल सात दि० जैन मन्दिर हैं गोधीपुरा-नवा पुरा पौर चन्दाबाड़ी में हैं। नवापुरा में एक श्राविकाश्रम भी है। चन्दाबाड़ी में जैन विजयप्रेस, दि० जैन पुस्तकालय व जंन मिन्र भाफिस भादि हैं, जिनके द्वारा इस शताब्दिमें सारे भारतके जंनियों में विशोष जागृति पौर धर्मोन्नति की गई हैं। सूरतके पास कटार गाव में भ० श्री विद्यानन्द जी की चरणपादुकायें हैं - वह उनका समाधि स्थान है। महुश्रा ग्राम भी सूरत के निकट हैं, जहाँ भ्री विह्नहर पाइवंनाथ का भव्य मन्दिर हैं। इसमें भ० पाखंबनाथजी की मैनोश घंर प्राचीन प्रतिमा प्रतिशय-युक्त है, प्राच्चीन सीित

ग्रन्थ भी है। यहाँ भी भट्टारकीय गट्दी रही है जिसे प्रत्येक वर्ण के लोग पूजते हैं। सूरत से बड़ोदा जाय।

## EडीG

बड़ैदा में केवल दो दि० जैन मन्दिर हैं। नईपोल के पास जनन धर्मराला है। राजमहल श्रादि वहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं। कलाभवन हस्तकला दर्शनीय है म्यौर आ्योरियंटल लायत्रेरी में प्रा्चीन साहित्य का श्रच्छा संग्रह है। यहाँ से पावागढ़ लारियों में ही जाना चाहिए। रेल से बड़ौदा-रतलाम लाइन पर चापानेर रोड उतरें वहाँ से श्राधा मील चापानेर में यह क्षेत्र है।

## पाद्रागढ़ सिद्धक्षेत्र

पावागढ़ में तीन धर्मशाला हैं। यहां दो मन्दिर हैं। एक सुन्दर मानस्तम्भ हालमें ही बना है, यहां पर मेला माध सुदी १३ से तीन दिन तक सं० $२ 弓 ३ 弓$ से भरता है। धर्मशाला के पीछे ही पर्वत पर चढ़ने का मार्ग कंकरीला होने के कारण दुर्गम है। लगभग छं मील की चढ़ाई है, जिसमें कोटके सात बड़े-बड़े दरवाजे पार करने पड़ते हैं। पांचवें दरवाजे के बाद छटवें द्वार के बाहर भीत में एक दिगम्बर जंन प्रतिमा पद्मासन श। फीट ऊँ ची उकेरी हुई लगी बताई गई थी, जिस पर सं० ११३४ लिखा था, परन्तु हमें वह देखने को नहीं मिली.। श्रन्तिम 'नगरखाना दरवाजा' पार करने पर दि० जैनियों के मन्दिर प्रारम्भ होते हैं, जो लाखों खपयों की लागत के कुल पांच है। मध्यकाल में पावतगढ़ पर धहमदाबाद के बादराह मुहम्मद बेगड़ा का श्रधिकार हो गया था। उसने हन मन्दिरों की सं० $\langle \% ४ ०$ में बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बहुतेरे मन्दिर भ्रब भी टूटे पड़े हैं। कतिपय मन्दिरों के शिखर फिर से बनवा दिये गए हैं। इसे सिद्धेंत्र कहते हैं। यहाँ से भी रामचन्द्र जी के पुत्र लव-कुरा ओोर लाट देश का राजा पाँच करोड़ मुनियों केसाथ मोक्ष गए बतायें जते है । ऊपरतीन मंदिरों का समूह

यह भी हैं? प्राचीन कारीगरी के बने हैं, परन्तु इनकी रिखरें नई बनाई प्रतीत होती हैं। इनमें से पहिले मंदियों के सामने एक गज भरऊँचा स्तम्भ बना हुग्रा है। जिस पर दोदि०जंन प्रतिम,यें महव कालीन प्रतिष्ठित हैं। मंदिरों में सं० १भ४६ से १ह६७ तक की प्रतिमायें विराजमान हैं। हूसरे मंदिर में विराजित शी चिन्ताभfण पाइर्वनाथ जी की हरित पाषाण कीं प्रतिमा मनोज्ञ ग्रौर श्रतिशययुक्त हैं। इस प्रतिमा को सं० १६६० वैराख शुक्ला १३ के दिन मूल संघ के भ० श्रीं प्रभाचन्द्र जी के प्रति शिष्य श्रौर भ० सुमतिकीजिदेव के शिष्य वादी मदभंजन श्री भ० वादोभूषण के उपदेशानुसार म्रहमदाबाद निवासी किन्हों हुमड़ जातीय श्रावक महानुभाव ने प्रतिष्ठित कराया था। थोड़ी दूर ग्रागे चलने पर एक श्रोर मंदिर मिलता है, जिसका जीर्णोंद्धार श्री चुन्नूलाल जी जरी वाले द्वारा सं० १६६७ में कराया गया हैं ग्रोर तभी की प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा भी विराजमान हैं । फिरे तालाब के किनारे दो मंदिर हैं। एक मंदिर बड़ा है, जिसके प्राकार की दीवार पर कतिपय मनोज्र दि० जैन प्रतिम।यें श्रच्छे शूंल्प चातुर्य की बनी हुई हैं ग्रोर प्राचीन हैं। इस मंदिर का जीणोंद्वार सं० १८३७ में सरंडा के सेठ गणेश गि रधर जी ने कराया था। तभी की प्रतिष्ठित श्री सुपार्वनाथ जी प्रभृति तीर्थ स्बरों की पांच छः प्रीिमाये हैं। पाखंवाध जी की एक प्रतिमा सं० \{र૪द की है। शेष प्रतिमायें भ० वादीभूषण द्वारा प्रतिकित हैं। इस मंदिर के सामने श्री लबकुरा महानुनि की चरणपादुकायें (सं० १₹३७) एक गुमटी में बनी हुई हैं। उनके सन्मुल एक दूसरा मंदिर बन गया है। इनके भागे सीढ़ियों की चढ़ाई है, जिनके दोनों तरफ दि० जैन पfिमायें लगी हुई हैं। कालिकादेवी का मंदिर है, जिसे हिन्दू पूजते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से एक तरफ थोड़ा चलने पर पहाड़ की नोक श्राती है। यहीं लवकुष का निर्वाण स्थान है। वापस बड़ोत़ा म्राकर

भह्मदाबाद जावे ।

## श्रहमदाबाद

भहमदाबाद गुजरात प्रान्त का खास रहार है। प्राचीन काल से जैंन केन्द्र रहा है। पहले वह ग्रसावल कहलाता था, परन्तु श्रहमदशाह (सन् १४४२ ई०) ने उसे नये सिरे से बसाया भर उनका नाम घ्रहमदाबाद रक्बा। स्टेशन से डेढ़ मील दूर चोक बाजार में त्रिपोल दरवाजे के पास स्व० सेठ माजिकचन्द्र जी द्वारा स्थापित प्रसिद्ध प्रे० दि० जैन बोडिग हाउस है। यहीं एक दि० जैन धमंशाला व दो प्राचीन दि० जैन मंदिर हैं। माणिक चौक मांडवी पोल में भी दो मंदिर प्राचीन हैं। एक चंर्यालय स्टेशान के पास है । श्री हठीfिंह जी का खेताम्बरीय मंदिर दर्शनीय किल्प का बना है। उसे सिद्धाचल की यात्रा से लौटने पर श्री हठीfिह ने दिल्ली दरवाजे पर सं० १९०? में बनवाया था। इस विशाल मंदिर के चहुँ ग्रोर $y ?$ चैत्यालय बने हुए हैं। ग्रहमदाबाद में लंस-कपड़ा श्रादि बहुत बनता है यहाँ के देखने योग्य स्थान देख कर पालीताना जाना चाहिए। विरमगांव श्रोर मिहोर में गाड़ी बदलती है।

## पालीताना-शत्रुन्जय

पालीताना स्टेरान से करीब एक मील दूर नदी के पास धर्मशाला है। शहर में एक ग्रव्वाचोन दि० जंन मंदिर घ्रच्छा बना तुम्रा है। मूलनायक श्री शान्तिनाथ जी की प्रतिमा सं० $\left\{\sum 4\right\}$ की बननी है। पहाड़ पर दो दि० जंन मंदिर थे, परन्तु छ्छोटा मंदिर भ्रब इवेताम्बर भाईयों के श्रधिकार में है। यहाँ इवेताम्बरीय ज़ी, उनके मंदिर घ्रोर संस्थायें भर्त्यधिक हैं। एक स्वे० भागम मंदिर लाबों रुपये खर्च करके बनवाया गया है, जिसमें इवे० माममसूत पाषाण पर घf्दूत कराये गये हैं। शहर से पहाड़ 34 मील है,

जहाँ तक तांगे जाते हैं। पहाड़ पर लगभग तीन मील चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से तीन पाँडव कुमार - युधिष्ठर, ग्रज्जुन ओंर भीम द्राविड़ देश के राजा घौर ग्राठ करोड़ मुनि मोक्ष पधारे थे। मन्द्रिर के परकोट के पास पहुंचने पर पाँडवकुमारों की खड्गएसन मूर्तियाँ इवेताम्बरी हैं। परकोटे के अ्रन्दर लगभग ३थ०० इवे० मन्दिर श्रपूर्व रिल्पचतुर्य के दर्शानीय हैं। श्रीग्रादिनाथ, सम्राट कुमारपाल, विमलशाह श्रौर चतुर्मुं ख मन्दिर, उल्लेखनीय है। रतनपोल के पास एक दि० जैन मन्दिर फाटक के भीतर है। इस फाटक का सुन्दर दरवाजा श्यारा निवासी बाबू निमंलकुमारजी ने लगवाया था। शहर के बाग वगँरह देखने योग्य स्थान है। शहर में एक छोटा-सा दि० जैन मन्दिर ग्रौर धर्मशाला है, परन्तु यहां से तीन मील तलहटी की धर्मशाला में ठहरना चाहिए। सामान यहाँ से लेवें।

## गिरिनार (ऊर्जयन्त)

गिरिनार (ऊर्जयन्त) मनोहर पर्व गराज हैं-उसके दर्शान दिल को ग्रनूठी शान्ति देते हैं। धर्मशाला के ऊपर ही गगनचुम्बी ऊर्जयन्त ग्रपनी निराली शोभा दिखाता है। तलहटी में एक दि० जैन मन्दिर है, जिसमें सं० १४१० का एक यन्त्र ग्रौर १थ४६ की साह जीवराज जी पापड़ीबाल द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा प्राचीन है। शेष मूर्तियाँ श्रवांचीन है। मूलनायक श्री नेमिनाथ जी की कृष्ण पाषाण की प्रतिमा सं० 9 है, पिपलिया निवासी श्री पन्नालाल जी टोंग्या ने प्रतिष्ठित कराई थी। प्रतापगढ़ के श्री बंडीलाल जी के वंराज एक कमेटी द्वारा इस तीर्थराज का प्रबन्ध करते हैं। यह धर्मशाला व कोठी श्री बंडीलाल जो के प्रयत्न के फल हैं। धर्मकाला से पर्वत की चढ़ाई का दरवाजा 900 कदम है। वहाँ पर शिलालेख हैं, जिससे प्रगट है कि दीवान वेचरदास के उब्योग से ?॥ लाख रुपयों की लागत द्वारा काले पत्थर की
[ द२ ]

मजबूत सीढ़ियाँ गिरिनार की चारों टोंको पर लगवाई गई हैं। यहाँ से चढ़ाई गुह होती हैं।

गिरिनारमहान्निद्बक्षेत्र है। बाईसवें तीर्थंद्बर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष स्थान यहीं है । यहीं पर भगवान् ने तप किया थाकेवलज्ञान प्राप्त किया था श्रोर धर्मोपदेश दिया था। राजमती जी ने यहीं से सहम्रात्रवन में ग्राकर उनसे घर चलने की प्रार्थना की थी। पर भगवांन् के गाढ़े बैरागय के रंग में उनका मन भी रंग गया तो यह भी झ्र्रायका हो, यहीं तप करने लगी थीं। श्री नारायण कृष्ण श्रोर बल भ्रद्र ने यहीं ग्राकर तीर्थ छ्बर भगवान् की बन्दना की थी। भगवान् के धमोंपदेश से प्रभावित होकर यहीं पर श्रीकृष्ण जी के पुत्र पद्युम्न-शंबवृकुमर श्रादि दि० मुनि हुए थे श्रोर कमों को विध्वंश कर सिद्ध परमारमा हुए थे। गजकुमार मुनि पर सोमिलविप्र ने यहीं उपसर्ग किया था, जिसे समभाव से सहन कर वह मुक्त हुए थे। भ० ने मिनाथ के गणधर ध्री वरदत्त जी भी यही से घ्रगणित मुनिजनों सहित मोंक्ष सिधारे थे। गर्ज वह है कि fिरिनार पर्वंतराज महापवित्र घ्रोर परमपूज्य निर्वाणक्षेत्र हैं। उनकी वन्दना करते हुए स्वयमेव हो श्राट्माह्लाद प्राप्त होता हैभक्ति से हृदय गद्गद्द हो जाता है होर कीव की यहु उक्ति याद Whaी है-
पया गा गर्वममर्त्यपर्न्चत परां भीषि भजतस्त्वया। अ्रम्यंते रविचंद्रमः प्रभृतयः के के न म्रुग्धाशयाः ।। एको रैवतभूधरो विजयतां यद्श्रनात् प्रागिनो। यांति अ्राँति विरजिताः किल महानंदसुखश्र्रजजुषः॥" भावांयंहे पर्वत! गर्व मत करो सूर्य, चन्द्र, नक्ष्र तुम्हा? प्रेम में ऐसे मुष्टहाए है कि रास्ता चलना भूल गए हैं, (वह प्रदि-

## [ n ) ]

दिन तुम्हारी ही परिकमा देते हैं) किन्तु यही क्या ? ऐसा कौन है जो तुम पर मुग्ण न हो ! जय हो, एक मात्र पवंते रेंत्त की ! जिसके दर्शंन करने से लोग भ्रान्ति को लोकर श्रानन्द का भोग करते प्रोर परम सुख को पाते हैं !"

निरितार के दूसरे नाम ऊर्जयन्त ग्रोर रैग्रत पर्वंत भी हैं। वह समुद्रतल से उ६६६ फीट प्राकृतिक सौन्दर्य का अप्रूर्व स्थल है। उस पर तीर्थो, मन्दि रों, राजमहलों, कीज़कुन्जों, भरनों घौर लहलहाते वनों ने उसकी झोभा ग्रनूठी बना दी है। उसकी प्राचीनता भी श्री ॠषददे जी के समय की है। भरत चक्रतीं अ्पपनी दिविजजय में यहाँ ग्राये थे। एक ताप्रपत्र से प्रकट है कि ई० पूर्व ११४० में गिरिनार (रैवत) पर भ० नेमिनाथ जी के मंदिर बन गए थे। गिरिनार के पास ही गिरिनगर बसा था, जो श्राजकल जूनागढ़ कहलाता है। यहीं पर चन्द्रगुफा में ग्राचार्यवव्यं श्रोधरसेन जी तपस्या करते थे प्रोर यहीं पर उन्होंने भूतबर्बल श्रोर पुष्पदन्त नामक श्राचार्यों को श्रादेग दिया था कि वह घ्रवर्शाएट श्रुतज्ञान को लिविबद्ध करे। सम्राट ग्रयोई ने यहीं पर जीवदया के प्रतिपादक धर्मंलेख पाषाणों पर लिखाये थे। छग्रएस्र्रांसह के लेख्ब से प्रगट है कि मौर्यं काल में एवं उसके बाद भी गिरिनार के प्राचीन मंदिर थे। वे तूफान से नष्ट हो गये थे। मौर्यं सम्राट चन्द्रगुप्त के गुह श्री भद्रबाहु स्वामी भी गिरिनार पधारे थे। दि० जैन मुनिगण निरिनार पर ध्यानलीन रहा करते थे। छ्रव रद्रसिस ने सम्भवत: उनके लिए गुफायें बनवाई, अ्याचार्य समन्तभद्र ने जो विकम की '₹ रो-४ थीं' जाताब्दी के श्राचार्य हैं, उन्होंने खवयंभूस्तोत्र में भगवान नेमिनाप का स्तवन करते हुए लिखा है कि श्राज मुनिगय याइरार्थ श्राते हैं। समन्तभद्र ने स्वयं भी यात्रा की थी। जैसा कि स्वयंभूस्र्शेत से प्रकट है। 'हरिवंश पुराण' में शी जिनसेनाषार्य ने लिखा है कि प्रनेक यात्री श्री गिरिनार की बद्दना

करने श्राते हैं। इवेताम्बरीय ‘उददेरारfिद्नणी' ग्रादि ग्रन्थों से प्रगट हैं कि नहले यह तीर्थ दि० जैनों के श्रधिकार में था। खें० संघवति घारक ने प्रपना कब्ज़ा करना चाहा, परन्नु गढ़ निरिरनार के राजा खड़्गर ने उसे भगा दिया था। बड्ग़ार राजा नूड़ासमास बश के थे। इस वंस ने $१ ०$ वों से १६ वी राताब्दी तक राज किया था। वह दिगम्बर जैन धर्म के संरक्षक थे। उन्हीं के वंश में राजा मंडलीक हुए थे, जिन्होंने भ०० नेमिनाथ का नुन्दर मंदिर गिरितार पर बनवाया था। सुलतान घ्रलाउद्दीन के समय में दिल्ली के प्रतिष्ठित दिग० जंन सेठ पूर्णचन्द्र जी भी संच सहित यहाँ याग्रा को श्राये थे। उस समय एक खेताम्बरीय संघ भी ग्राया था। दोनों संधों ने मिलकर साथ-साथ बन्दना की थी। संक्षेप में fिरिनार का यह इतिहास है। दक्षिणी भारत के मह्य-कालीन दिगम्बर जंन शिलालेखों से भी गिरिनार तीर्थ की पविश्रता प्रमाणित होती है ।

तलहटो में लगभग दो भील पर्वत पर चढ़ने के परचात् सोरठ का महल श्राता है। यह चूड़ासमासवंश राजाश्रों का गढ़ था। एक छोटो सी दिं जैन धर्मशाला भी है। किन्तु सोरठ के महल तक वहुँचने के पहले ही मार्ग में एक सुखा कुण्ड मिलता है जिस के उपर गिरिनार पर्वत के पाईर्व में एक पद्मासन दि० जैन प्रतिमा पन तुत है। इस प्रतिमा की नासिका भग्न है। इस मूति की बगल में ही एक युगल पुखष व श्रो की मूर्ति बनी हुई है मोर कमलनाल पर जिन प्रतिमा श्रन्दूत है। युगल सम्भवत: धरणेन्द्र-पद्रमाबती होंगे। वह मूर्तियाँ प्राचीन काल की हैं। यहां से थोड़ी दूर भागे चढ़ने पर सोरठ महल पहुंचने से पहले ही मार्ग से जरा हट कर जर्रणपट्ट मिलता है। इस पट्ट में चरणपादुकायें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर सीछे हाथ पर एक छोटेटे चरणनिन्ह बने है। उनके बराबर एक लेख है जो घिस जाने की वजह से पढ़ने में गहीं आरता है।
[5x]

इन स्थानों की श्रब कोई वन्दना नही करता। किन्तु इनकी रक्षा करना श्रावशयक है ।

सोरठ महल से जैन मन्दिर प्रारम्भ हो जाते है। इन सब पर प्राय: इवे० जंनियो का ग्रधिकार है। श्री कुमारपाल-तेजपाल ग्रादि के बनवाये हुये मन्दिर श्रवइय दर्शनीय हैं, उनका शिल्पकार्य श्रनूठा है। इन मन्दिरों में एक प्राचीन मन्दिर 'ग्रेनिट' (granite) पाषाण का है, जिसकी मरम्मत सं० ११३२ में सेठ म।नसिंह भोजराज ने कराई थी ग्रौर जिसे मूल में कर्नल टाड सा० दिगम्बर जैनियों का बताते है। यही श्री नेमिनाथ मन्दिर के दालान में वर्जेस सा० ने एक चरणपादुका सं० १६१२ की भ० हर्षकीfत को देखी थी। मूलसंघ के इन भट्टारक ने तब यहां की यात्रा की थी। मूलत: यह मन्दिर दि० जंन ही है। यहां से ग्रागे एक कोट में दो मन्दिर बड़े रमणीक ग्रौर विशाल दिगम्बर जैनों के हैं। इनमें एक प्रतापगढ़ निवासी श्री बडोलाल जो का सं० $\uparrow \varepsilon \uparrow \%$ का बनवाया हुग्रा है । दूसरा लगभग इसी समय का सोलापुर वालों का है। इसके श्रतिरिक्त एक छोटा-सा मन्दिर दिल्ली के श्री सागरमल महावीर प्रसाद जी ने सं० १ह७७ में बनवाया था। इस मन्दिर में हो यहाँ पर सबसे प्राचोन ख ङ़ासन प्रतिमा विराजमान है, जिस पर कोई लेख पढ़ने में नहीं श्राता है, वैसे श्री शान्तिनाथ जी की सं० १६६प की प्रतिमा प्राचीन हैं। सं० ? ह२० की नेमिनाथ स्वामी की एक प्रतिमा गिरिनार जी में प्रतिष्ठित की हुई है, जिससे श्रनुमानित है कि उस वर्ष यहां जिन बिम्ब प्रतिष्ठा हुई थी। इस पहली टोंक पर ही विशाल मन्दिर हैं। झ्रन्य शिखरों पर यह विरोषता नहीं है।

इस मन्दिर-समूह के पास ही राजुल जी की गुफा हैं वहाँ पर राजुलजी ने तप किया था। इसमें बेठकर घुसना पड़ता है।

## [ $¢ €$ ]

उसमें राजुल जी की मूर्ति पाषाण में उकेरी हुई है श्रोर चरण पादुकायें है ।

यहाँ से दूसरी टोंक पर जाते हैं जो श्रम्बा देवी की टोंक कहलाती है । यहां पर श्र्बा देवी का मन्दिर है, जो मूलत: जैनियों का है। श्रम्बिका देवी नेमिनाथ की यक्षिणी है। श्रब इसे हिन्दू ग्रौर जंनी दोनों पूजते हैं। यहां पर चरण पादुकायें भी है। श्रागे तीसरी टोंक श्राती है, जिस पर नेमिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह हैं। यहीं बाबा गोरखनाथ के चरण श्रोर मठ है, जिसे जैनेतर पूजते हैं। इस टोंक से लगभग चार हजार फीट नीचे उतर कर चोथी टोंक पर जाना होता है। इस पर चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं-बड़ी कठिन चढ़ाई है। सुना था कि इस पर भी सीढ़ियं बनेंगी। टोंक के ऊपर एक काले पाषाण पर श्री नेमिनाथ जी की दिगम्बर प्रतिमा ग्रौर पास ही दूसरी शिला पर चरण चिन्ह हैं। सं० १२४४ का लेख है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहीं से नेमिनाथ स्वामी मुक्त हुए थे श्रौर कुछ लोग कहते है कि पांचवीं टोंक से नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गये यह स्थान शान्बु-प्रद्युम्न नामक यादव कुमारों का निर्वरण स्थान है। इस टोंक से नीचे उतर कर फिर पाँचवीं टोंक पर जाना होता है। यह रिखर सबसे ऊँचा ग्रोर ग्रतीव सुन्दर है। इस पर से चहुँ श्रोर प्राकृतिक हरय नयनाभिराम दिखाई पड़ता है। टोंक पर एक मढ़िया के नीचे नेमिनाथ

+ पुत्नाट संघी जिनसेन ने श्रपने हरिवंश पुराण में गिरिनार की सिहवाहिनी या श्रम्बा देवी का उल्लेख किया है। ग्रोर उसे विघ्नों का नाश करने वाली शासन देवी बतलाया है। उससे प्रकट हैं कि उस समय भी वहां श्रम्बा देवी का मन्दिर था। गृहीतचकाडप्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालय सिस्ताहिनी।


$$
\text { [ } 50 \text { ] }
$$

स्वामी के चरण चिन्ह है। जिनके नीचे प।स ही शिला भाग में उकेरी हुई एक प्राचीन दिगम्बर जैन पद्मासन मूरित है। यहां एक बड़ा भारी घण्टा बंधा हुश्रा है। वैष्णव यात्री इसे गुरुदत्तात्रय का स्थान कहकर पूजते हैं ग्रौर मुसलमान मदारशाह पीर का तकिया कहकर जियारत करते है। इस टोंकसे $乡$-७ सीढ़ियां उतरने पर सं ११०弓 का एक लेख मिलता है। नीचे उतर कर वापिस दूसरी टोंक तक ग्राना होता है। यहां गोमुखी कुण्ड से दाहिनी श्रोर सहगाभ्रवन (सेसावन) को श्राना होता है, जहां भ० नेमिनाथ ने वस्त्राभूषण त्याग कर दिगम्बरीय दीक्षा धारण की थी। यहां से नीचे धर्मशाला को जाते हैं। इस पर्वतराज से ७२ करोड़ मुनिजन मोक्ष पधारे हैं।

निरिनार से उत्तर-परिचम की ग्रोर से २० मील दूर 'ढंक' नामक स्थान है, जहाँ काठियावाड़ में प्राचीन दिगम्बर जैन प्रतिमा दर्शनीय है । जूनागढ़ से जेतलसर महसाना होते हुए तारंगाहिल जाना चाहिए।

## तारंगाजी

तारंगा बड़ा ही सुन्दर निर्जन एकान्तस्थान है। स्टेशान से करीब ३-४ मील दूर है। इस पवित्र स्थान से वरदत्त ग्रादि साढ़े तीन करोड़ मुनिराज मुक्त हुए हैं। तलहटी में एक कोट के भीतर मन्दिर श्रोर धर्मशाला बने हुए हैं, परन्तु स्टेशान की धर्मशाला में ठहरना सुविधाजनक है। पर्वत पर धर्मशाला के पास ही १३ प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर हैं, जिनमें कई वेदियों में ऊपर नीचे दि० प्रतिमायें विराजमान हैं। यहाँ पर सहस्रकूट जिनालय में प२ चंत्यालयों की रचना श्रत्यन्त मनोहर है। यहां एक मन्दिर में श्री संभवनाथ जी की घ्रत्यन्त प्राचीन प्रतिमा महा मनोज़ हैं।

## [55]

पास में खवेताम्बरीय मंदिर भी दर्शंनीय हैं। इसे कई लाख रुपयों की लागत से सम्राट कुमारपाल ने बनवाया था। धर्मशाला से सम्भवतः उत्तर की म्रोर एक छोटासा पहाड़ है, जिसे ‘कोटिशिला' कहते हैं। मार्ग में दाहिनी श्रोर दो छोटी सी 'मढ़िमा' हैं, जिनमें से एक में भट्टारक रामकीति घोर दूसरी में उनके बिष्य मट्टारक पद्मनन्दि के चरण चिन्ह हैं। चररणचिह्हों पर के लेलों से स्पष्ट है कि सं० $\{\xi ₹ ६$ फाल्गुन शुक्ल सप्तमी बुद्ववार को उन्होंने तारंगा जी की यात्रा की थी। वे मूलसंघ के म्राचायं थे। मढ़ियों के पास पहाड़ की लोह में करीब १॥ हाथ ऊँचा एक स्तम्भ पड़ा है. जिस में प्राचीन चतुर्मुं ब दि० जंन प्रतिमा ग्यद्धित हैं। खड्गासन खणिडत प्रतिमा भी पड़ी है, जिस पर पुराने जमाने का लेप दर्शनीय है। ऊपर पहाड़ की रिखिर पर एक छोटे से मन्दिर में १। गज ऊँची बड्गासन जिन प्रतिमा है धौर चरण चिन्ह विराजित हैं । प्रतिमा पर सं० १ह?? का मूलसंघी भट्टारक वोरकीति का लेख है। चरणों के लेख पढ़ने में नहीं ग्राते। यहाँ सब से प्राचीन प्रतिमा श्रीवत्स चिन्ह प्रद्धित सं० $१ १ ६ २$ सुदी $\varepsilon$ रविवार की प्रतिष्ठित है। लेख में भ० यराकीत श्रोर प्राग्वाटकुल के प्रतिषिठाकारक जी के नाम भी हैं। यहाँं की कन्दना करके दूसरी घ्रोर एक मील ऊँची 'fिद्धशिला’ नाम की पहाड़ी है। इसके मार्ग में एक प्राकृतिक गुफा बड़ी ही सुन्दर श्रोर शीतल मिलती है। ऊपर पर्वंत पर दो टोके हैं। पहले श्री पार्वन्थ जी श्रोर कछुवा चिन्ह बाली मुनिसुत्रतनाथ जी की सफेद पाषाण की खड्गासन जिन प्रतिमायें हैं। उनमें से एक पर के लेख से स्पष्ट है कि सं० दौध६ में बंशाख सुदी ह रविवार को जब कि चकवर्ती सम्राट जर्यांस्ट शासनाषिकारी ये, उनके राज्यकाल में प्राग्वाटकुल के सा० लखम (लक्षमण) ने तारंगा पर्वंत वर उस प्रीिविम्ब की प्रतिष्ठा


$$
[\pi \varepsilon]
$$

पाषाण की मनोज्ञ प्रतिमा सं० १६प४ की प्रतिष्ठित है। यहीं पर सं० १ع०२ के भ० सुरेन्द्रकीनित जी के चरणविन्ह हैं। कुमारपाल प्रतिवोध नामक इवेताम्बर ग्रत्थ से मालूम होता है कि कुमारपाल राजा के समय तक समूचे तररंगा तीथ पर दिगम्नर जैनों का एकाधिकार था। पवंत की वन्दना करके वापस स्टेरान पर श्रा जावे ग्रौर वहां से ग्रावूरोड़ जावे।

## श्रान्बू पर्शत

ग्राबूरोड़ स्टेशान से ग्राबू पर्वत $१ \gtrless$ मील दूर है। श्राूू पर्वत पर दिलवाड़ा में विशव विख्यंत दरंनीनीय जिन मन्दिर हैं। यहां दि० जनन धर्मशाला श्रौर बड़ा मंदिर श्री ग्रादिनाथ स्वामी का है। शिलालेख से प्रकट है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा वि० सं० १४ह४ में मिति बैशाख जुकल १३ को ईंडर के भट्टारक महाराज ने फराई थी। दिलवाड़ा में श्री वस्तुपल-तेजपाल ग्रौर श्री विमलशाह द्वारा निर्मीणन संगमरमर के पांच मंदिर अद्यभुत शिल्पकारी के बने हुए हैं। इनकी कारीगरी देखते ही बनती है। करोड़ों रुपयों की लागत से यह मंदिर संसार की घ्याइचर्य जनक वस्तुप्रों में गिने जाते हैं। इनके बीच में एक छोटा सा प्राचीन दिगम्बर जंत मंदिर भी है। इनके दर्रान करना चाहिए। इस क्षेत्र का मेला चैत घदी $=$ को भरता है। यहाँ से ग्रचलगढ़ जावे। वहां भी शेवेताम्बरीय जैनों के दर्शंनीय मंदिर हैं। जिनमें ९४४૪ मन स्वर्ण की जिन प्रतिमायें विराजमान हैं। उन्हीं में दिगम्बर प्रतिमा भी बताई जाती है। इस प्रतिशयक्षेत्र के दर्शंन करके ग्रजमेर ग्रावे ।

## अ्रजमेर

चोहान राजाग्रों की राजधानी घ्मजमेर श्राज भी राजपूताना का प्रमुख नगर है। कहते हैं कि उसे चौहान राजा भ्रजयपाल ने बसाया था। इन चोहान राजाभ्रों में पृथ्वीराज द्वि० ग्रोर सोमेखवर

## [ Co ]

दि० जैनधर्म के पोषक थे। नि:सन्देह श्रजमेर जंनधर्म का प्राचीन केन्द्र स्थान हैं। मूलंसंघ के भट्टारकों की गद्दी यहाँ रही हैं ग्रौर पहाड़ पर पुरातन जैन कीfितयां थी। शहर में १३ शिख्वरबन्द मन्दिर घ्रोर दो चैंत्यालय हैं। मंदिरों में सेठ नेमिचन्द जी टीकमचन्दजी की नसियां कलामय दर्शानीय है। दूर-दूर के श्रजँन य। त्री भी उसे देखने भ्राते है। यह मन्दिर तीन मंजिल का बना हुग्रा है। पहली मजिल में श्रयोध्या ग्रोर समवशरण की रचना रंगबिरंगी मनोहर बनी हुई हैं। दूसरी मंजिल में सफटिक माणिक ग्रादि की प्रतिमायें विराजमान है । दीवालों पर तीर्थक्षेत्र के नक्रो व चित्र बने हुए हैं। तीसरी मंजिल में काठ के हाथी घोड़े श्रादि उससव का सामान है ! मन्दिर के सामने एक उत्तुं ग-मानस्तम्भ बना हैं, जिसे सेठ भागचन्दजी ने बनवाया है। झ्यन्य मन्दिर भी दर्शानीय हैं। एक प्राचीन भट्टारकीय गद्दी रही है। जिसमें कई भट्टारक प्रभ।वराली हुए हैं। मन्द्रिर में भ० हर्षकीरित का विशाल शास्त्र भंड।र है, जिनमें $q^{\prime}$ वीं राताब्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों का भच्छा संग्रह है राहर में दरगाह श्रादि देखने योग्य चीजें हैं। यहां से राजपूताना श्रोर भव्यभारत की तीर्थ यात्रा के लिए उदयपुर मध्य जावे ।

## उदपयुर

उदयवुर में भ्राठ दिगम्बर जैन मन्दिर हैं - दो चैत्यालय भी है। दो-तीन मन्दिरों में मच्छा शासत्र भण्डार है। संभवनाथ जी के मन्दिर में रासत्रों का श्रच्छा संग्रह है। एक मन्दिर श्रकेवालों का भी है। 94 वीं शताब्दी तक के लिखे हुए ग्रन्थ हैं। भ्रने क गुटकों में भी प्राचीन रचनाश्रों का संग्रह हैं। यहां राज्य की इमारतों प्रौर प्राकृतिक सोन्दर्य दर्शानीय हैं। यहां की मील संसार में प्रसिद्ध है । $\gamma_{0}$ मील दूर केशारिया जी तांगे में जावे ।

## [ 8 ? ]

## केशरियाननाथ

कोयल नामक नदी के किनारे कंगूरेदार कोट के भीतर प्राचीन मन्दिर श्रौर धर्मशालायें बनी हुई हैं। मूलनायक श्री प्रादिनाथ जी की ३।। फुट ऊँ ची महामन्नोहर ग्रौर ग्रतिशययुक्त उद्मासन प्रतिमा हैं। यह् मन्दिर प२ देहरियों (देवकुलकाग्रों) से युक्त, विशाल ग्रौर लाखों रुपयों की लागत का है। मूलत: यहां पर दिगम्बर जंन भट्टारकों का ग्राधिपत्य था ग्रौर उन्हीं की ज्रनवाई हुई ग्रठारवीं शताबदी की मूर्वियां ग्रौर भव्य इमारतें हैं। किन्तु . प्राजकल जैन ः्रजंन सब ही दर्शन पूजन करते हैं। यहां केशर खूब चढ़ाई जाती है। तीनों समय पूजा होती है। दूध का प्रभिषेक होता है। बड़े मन्दिर के सऽमने फाटक पर हाथी के ऊपर नाभिराजा ग्रौर मरदेवी जी की शोभनीय मूर्fियां बनी है। उनके दोनों ग्रोर चरण हैं। मन्दिर के श्रन्दर ग्राठ स्तम्भों का दालान हैं। उसके ग्रागे जाकर सात फीट ऊँची इयामवर्ण श्री श्रादिनाथ जी की सुन्दर दिगम्बरीय प्रतिमा विराजमान है। वेदो ग्रीर शिखरों पर नक्कासी का काम दशंनीय है। वहींसे एक मील दूर भगवान् की चरणपादुकाये हैं। यही से धूलियां भील के ₹्रप्न के श्रनुसार यह प्रतिमा जमीन से निकाली गई थी। धूलियां भील के नाम के कारण ही यह गांव धुलेव कहलाता है।

## वीजोल्या—पार्शं्रनाथ

बीजोल्या ग्रामके समीव ही ग्राग्नेय दिशा में श्रीमटपार्वनाथ स्व।मी का श्रतिशयक्षेत्र प्राचीन श्रौर रमणीय हैं। संकड़ों स्वाभाविक चट्टानें बनी हुई है । उनमें से दो चट्टानों पर शिलालेख श्रोर उन्नतरिखर पुराण नामक ग्रन्थ श्रंकित है। यहां एक कोट के श्रन्दर पाइर्वनाथ जी के पांच दि० जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों को भ्रजमेर के चौह्हान वंशी राजा पृथ्वीराज द्वि० श्रौर सोमेखवर ने

## ［६२］

सं० १२२६ को एक ग्राम भेंट किया था। इनको सन् ११७० ई。 में लोलक नामक श्रावक ने बनवाया था। मालूम होता हैं कि यहां पर उस समय दि० जैन भट्टारकों की गद्दी थी। पद्मनन्दि－ शुभचन्द्र श्रादि भट्टारकों की यहाँ मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इसका प्राचीन नाम विन्ध्याचली था। यहाँ के कुण्डों में स्नान करने के लिए दूर－दूर से यात्री ग्राते थे। राहर में दि० जैनियों की वस्ती श्रौर एक दि० जंन मंदिर है।

चितौड़गढ़
सन् ७३弓 ई० में वप्पारावल ने चित्तौड़ राज्य की नींव डाली थी। यहाँ का पुराना किला मशहूर है，जिसमें छोटे बड़े ३义 तालाब ग्रोर सात फाटक हैं। दर्शनीय वस्तुग्रों में कीरिस्तम्भ जयस्तम्भ，राणा कुम्भा का महल श्रादि स्थान हैं। कीजिस्तम्भ द० फीट ऊँचा है। इसको दि० जैन वघेरवाल महाजन जीजा ने १२ वीं १३ वीं शताब्दी में प्रथम तीर्थङ्ळर श्री ग्रादिनाथ जी की प्रतिष्ठा में बनवाया था। इसमें ग्रादिनाथ भगवान की मूर्ति विराज़मान हैं। ग्रौर अनेकों दिगम्बर मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। जयस्तम्भ $\{२ ०$ फीट ऊँचा है। इसे राणा कुम्भा ने बनवाया था। इनके श्रतिरिक्त यहाँ ग्रोर भी प्राचीन मन्दिर हैं। यहां से नीमच होता हुग्रा इन्दोर जावे ।
Fन्दीर

इन्दोर सम्भवत：१७१४ ई० में बसाया गया था। यह होल्कर राज्य की राजधानी थी। यहां की रानीं घ्रहिल्याबाई जगत प्रसिद्ध है। खण्ड़ेलवाल जंनियों की भाबादी खासी है। स्टेशान से एक फर्लागं के फासले पर जंवरीबाग में रावराजा दानवीर सर－ सेठ स्वएपचन्द हुकुमचन्द जी की नसियाँ हैं। वहीं धर्मशाला है। एक विशाल एवं रमणीक जिन मन्दिर हैं। इसी धर्मशाला के

## [ c ]

श्रन्दर की तरफ जंन बोडिग श्रोर जंन महाविद्यालय भी है। इसके श्रतिरिक्त छावनी में दो, तुकोगंज में एक, दोतवरा में एक, भ्रौर मल्हारगंज में एक मन्दिर है.। सरसेठ जी के शीरममहल के मन्दिर जी में शीरे का काम दर्शनीय है। सेठ जी की ग्रोर से यहाँ कई पारमाथिक संस्थायें चल रही हैं। स्व० दानवीर सेठ कल्याण मल जी द्वारा स्थापित श्री तिलोकचन्द दि० जैन हाई स्कूल भी चल रहा है। यहाँ होल्कर कालिज राजमहल झ्रादि स्थान देखने योग्य हैं। यहां से यात्री को मोरटकका का टिकट लेना चाहिए। वहाँ धर्मशाला है ग्रोर थोड़ी दूर रेवा नदी है, जिसे नाव द्वारा पार उतर कर सिद्धवरकूट जाना चाहिये।

## सिद्धवरकूट

सिद्धवरकूट से दो चक्रवर्ती श्रौर दस कामदेव श्रादि साढ़े तीन करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। यहां एक कोट के श्रन्दर श्राठ दि० जंन मन्दिर श्रोर $४$ धर्मशालायें हैं। प्रतिमायें म्रतीव मनोज़ हैं। एक मन्दिर जंगल में भी है। यहाँ का प्राकृतिक ह₹य म्रट्यन्त सुन्दर श्रोर शांत है। क्षेत्र के एक तरफ नर्मदा है, दूसरी तरफ जंगल ग्रोर पहाड़ियाँ हैं। कितनी सुन्दर तपोर्मि है। यहाँ सिद्धवरकूट के पास ही हिन्दुग्रों का बड़ा तीर्थ पोंकारेशवर है। यहां से मोटर इक्का द्वारा जाना चाहिए ग्रौर वहां से सनावंद स्टेशन जाना चाहिए।

## ऊन (पावागिरि)

सनाबद से मोटर द्वारा खरगोन जाना चाहिए। खरगोन से ऊन (पावारिरि) क्षेत्र दो मील है। यह प्राचीन अ्रतिशय क्षेत्र पावारिरि नाम से हाल ही में प्रसिद्ध हुप्रा है। यहां एक धर्मशाला भोर भाविकाश्रम और एक धर्मंशाला में एक नया मन्दिर भी बनवाया गया है। नया मंदिर बड़वाह की दानशील केहारबाई ने

## [ \& ]

बनवाया है। कहते हैं, यहां बल्जाल नामक एक राजा ने ह६ मंदिर, $\varepsilon \in$ बावड़ी ग्रौर $\varepsilon \in$ सरोवर बनवाये थे । यहां बहुत से मंदिर ग्रौर सूर्तियाँ जमीन से निकली हैं, जो दर्शानीय हैं और्यर मालवा के उदयादित्य राजा के समय के बने हूए हैं। पुराने जमाने में यहां एक विद्यालय भी था। पाषाण पर स्वर-व्यंजन अ्रस्कित है। इनमें से कुछ का जीर्णोंद्धार लाखों रुपये खर्च करके किया गया है। कई मंदिर बहुत ही टूटी श्रवस्था में हैं श्रौर उनका जीर्णोंद्धार होने की ग्रावइयकता है। यहां के दर्शन कर लारी से बड़वानी जाना चाहिए।

## बड़वानी-चूलर्गिरा (वाननगजा)

बड़वानी एक सुन्दर व्यापारिक नगर है। यहाँ एक बड़ा भारी दि० जैन मन्दिर है ! एक पाठशाला श्रौर दो धर्मशालायें हैं। बड़वानी का प्राचीन नाम सिद्ध नगर सिद्धनाथ के विशाल मन्दिर के कारण प्रसिद्ध था। यह मन्दिर मूलतः जननियों का है, परन्तु ग्रब हिन्दुप्रों ने उसमें महादेव की स्थापना कर रक्खी हैं।

बड़वानी से दक्षिण की झ्रोर थोड़ी दूर पर चूलगिरि नामक पर्वत है। यहाँ से इन्द्रजीत श्रोर कुम्भकरण मोक्ष गए हैं। यहां पर दो दिगम्बर जैन मन्दिर श्रोर दो धर्मशालायें हैं। यह मन्दिर बड़े रमणीक हैं। एक मन्दिर में एक बावनगजा जी की खड्गासन प्रतिमा महा मनोहर, शान्तिप्रद श्रौर श्रौर ग्रनूठी है। यह पहाड़ में उसकीर्ण हुई $5 \gamma$ फीट ऊँची हे श्रोर श्री ऋषभदेव जी की है। किन्तु कुछ लोग उसे कुम्भकरण की बताते हैं । उसी के पास एक $\&$ गज की प्रतिमा इन्द्रजीत की हैं। इन दोनों प्रतिमाश्रों के दरांन से चित्त प्रसम्न होता है। पहाड़ पर कुल २२ मन्दिर ग्रोर एक चैल्यालय हैं। बड़वानी में जैन बोडिग भी है। यहाँ से मऊ घावनी माकर उज्जैन जाना चाहिए।

## [ 82 ]

यहां $१ ३$ वीं शातब्दी की मूर्โियां पाई जाती हैं, संवत् ? २२३, १₹पに प्रौर १३३०० के मूरिलेख वाली प्रतिमाएँ हैं। इससे स्पष्ट हैं कि यह क्षेत्र १३ वी शाताब्दी में प्रसिद्ध था। उस समय मन्दिरों का जीर्णोद्धार का कार्य भी हुग्रा था ।

## उज्जैन

उज्जैन एक ऐतिहासिक स्थान है। पूर्व काल में यह जैनियो का केन्द्र था। उज्जैन प्राचीन स्रतिशय क्षेत्र है। यहाँ की इमशान भूमि में ग्रन्तिम तीर्थङ्धर भ० महावीर ने तपस्या की थी-यहों पर रूद्र ने उन पर घोर उपसर्ग किया था। उपरान्त समाट चन्द्रगुप्त मौर्य्य की उप राजधानी भी रहा। श्रुतकेवली भद्रबाहु जी इस भूโम में विचरे थे। ग्रौर यहीं उन्होंने १२ वर्ष के ग्रकाल की भविष्यवाणी की थी। प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की लीला भूमि भी यही थी। श्राज यहाँ बहुत से प्राचीन खंडहर पड़े हुए हैं। स्टेशान से दो मील दूर नमक मंडी में जन धर्मशाला ग्रौर मन्दिर हैं। दूसरा मंदिर नयापुरा में है। एक मंदिर रफीगंज में हैं श्रोर एक मंदिर जर्यंसह पुरा में है। वहां जयसिसहपुरा मंदिर में पं० सत्यन्धरकुमारजी सेठी ने प्राचीन रूर्तियों का श्रच्छा संग्रह किया है। श्राकाशलोचनादिक देखने योग्य स्थान हैं यहां से यात्री को भोपाल ब्रांच लाइन में मकसी स्टेशन जाना चाहिए।

## मकसी पार्श्वनाथ

स्टेशान के पास ही धर्मशाला है, जहां से एक मील दूर कल्याणपुर नामक ग्राम हैं। यहां दो दि० जैन मंदिर श्रोर धर्मशाला हैं जिनमें कई प्रतिमायें मनोज्ञ हैं। बडा जैन मंदिर जो पहले दिगम्बरियों का था, श्रब उस पर दिगम्बर आौर इवेताम्बर दोनों का श्रधिकार है। सुबह $\varepsilon$ बजे तक दि० जैनी पूजन करते हैं। दर्शन हर वक्त किये जाते हैं। इस मंदिर में मूलनायक्र श्री

## [ © ]

पार्वनाय स्वामी की ढाई फीट ऊँनी इ्याम पाषाण की झ्रतिशययुक्त चतुर्थं कालकी महामनोज्र प्रतिमा विराजमान हैं। इस प्रतिमा के कारण ही यह श्रतिशय क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस मंदिर के चारों पोर प२ देवरी भौर बनी हुई हैं, जिनमें प२ दि० जैन प्रतिमायें मूलसंघी शाह जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिषिठत विराजमान हैं। यहां के दर्शान करके भोपाल जावे।

## भोपाल

यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ चौक बाजारके पास जैन धर्मंशाला है। यहाँ एक दि० जैन मंदर श्रौर एक चैल्यालय है। यहाँ से कुन्ब मील दूर जंगल में बहुत सी जेन प्रतिमाएँ पड़ी हुई हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिये। एक बड़ी खड्गासन सुन्दर प्रतिमा एक मकान में विराजमान करा दी गई हैं। यहां दर्शनीय ₹थानों में प्रसिद्ध तालाब तथा नबाबी इमारतों को देखकर इटारसी होता हुग्रा नागपुर श्रकोला ग्रावे ।

## श्री ग्रन्तरिक्ष पार्शन्नाथ

शी भ्रन्तरिक्ष पार्वनाथ श्रतिशय क्षेत्र श्रकोला स्टेशन (मघ्य रेलवे) से $૪ ૪$ मील दूर शिरपुर ग्राम के पास है। शिरपुर में दो दि० जैन मन्दिर हैं, जिसमें एक बहुत पुराना है। उसके भौहरे में २६दि० जँन प्रतिमायें विराजमान हैं। इसके सिवा चार नशियाँ भी दि० भ्राम्नाय की हैं। यहां मूलनायक प्रतिमा श्री भ्रन्तरिक्ष पार्श्वनाय की चतुर्थ काल की है। यह प्रतिमा घ्रनुमानतः २ 11 फीट ऊँ ची, श्रघर जमीन से एक श्रंगुल भाकाश में विराजित है। इस मन्दिर का निर्माण 8000 वर्ष पूर्व राजा श्रीपाल के कराया था। यह्हन्दिर तीन मंजिल का है।

## नागपर

स्टेबन से एक मील दूर जंन धर्मशाला में ठहरें। यहीं कुल

## [ \&ท ]

$१ २$ दि० जंन मन्दिर हैं। ग्रजायबषर, चिड़ियाघर, मिल श्रादि देबने योग्य स्थान हैं। यहाँ से कारंजा होकर ऐलिचपुर जाना चाहिए। ऐलिचपुर जिन मन्दिर हैं। ऐलिचपुर श्रौर परतवाड़ा से मुक्तारिरि ग्राठ मील है।

## मुक्तागिरि

यहाँ तलहटी में एक जंन धर्माशला ग्रोर एक मन्दिर है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य ग्रपूर्व है। तलहटी से एक मील की चढ़ार्ई है। पहाड़ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर मेंढ़ देव ने बहुत से मोतियों की वर्षां की थी, इसलिए इसका नाम मुक्तागिरि पड़ा है। वर्ष स्थल ४० वें मन्दिर के पास है परन्तु यह ज्यादा उपयुक्त है कि निर्वाण क्षेत्र होने के कारण यह मुक्तागिरि कहलाया। पर्वत पर कुल प२ मन्दिर श्रति मनोज़ हैं। अधिकाँश मंदिर प्रायः १५ वों शताब्दी के या बाद के बने हुये है। अ्रचलापुरी के एक ताम्रवत्र में इस पवित्र स्थान पर सम्राट श्रोणिक बिम्बसार द्वारा गुफा मन्दिर बनवाने का उल्लेख है। यहां $४ ०$ वें नम्बर का मन्दिर पर्वत के गार्भमें खुक़ हुग्रा प्राचीन है। वही मन्दिर 'मेंढ़िगिर' नाम से प्रसिद्ध है, इसमें नककाशी का काम बहुत भ्रच्छा है। स्तम्भों ग्रोर छत की रचना श्रपूर्व है। श्री शान्तिनाथ जी की प्रतिमा दर्शंनीय हैं। इस मंदिर के समीप लगभग २०० फीट की ऊँचाई से पानी की धारा पड़ती है, जिससे एक रमणीय जलप्रपात बन गया है। यहाँ के जलप्रपतों के कारण यह क्षेत्र रमणीय दिखता है। पाइंवंनाष भगतान का नं० ? का मन्दिर भी प्राचीन श्रौर दर्शनीय शिल्प का नमूना है। यह प्रतिमा सप्तफणमंडित प्राचीन है। इस पर्वंत से साढ़े तीन करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं। यहाँ पर निरन्तर केकार की वर्षा होती थी ऐसा कहते हैं। यहाँ से श्रमराबती होकर भातकुली जावे। ग्रमराबती में १४ मन्दिर व २२ चैस्यालय हैं।

घभरावती से भातकुली दस मील दूर है। यह घ्यतिशय क्षेत्र केशारिया जी की तरह प्रभावशाली है। यहाँं द दि० जंन मन्दिर व द्षो चैल्यालय हैं। श्री छषभनाथ जी की प्रतिमा मनोज्रे हैं। यहां से घ्रमरावती श्रोर कामठी होकर रामटेक जावे ।

## रामटेक

स्टेशान से डेढ़ मील के फासले पर जंन धर्मशाला है। शहर से एक मील दूर जंगल में घ्रन्यन्त रमणीक मंदिरों का समूह है ! कुल दस मन्दिर हैं। उनमें दो मन्दिर दर्शीनीय श्रोर भारी लागत के हैं, इनमें हाथी धोड़ा श्रादि की मूर्तियां वनी हुह हैं। इनमें एक मन्दिर में $१ 5$ फोट ऊँची कायोस्सगं पीले पाषाण की ध्री शान्तिनाथ जी की प्रतिमा श्रति मनोज़ है । घन्य मंदिर पायः सं० १८०? के बने हुये हैं। कहते हैं कि श्री प्रप्वा साहब भोंसला के राज़मंत्रो वर्षमान सावजी श्रावक ये । एक दिन राजा रामटेक श्राये। उन्होंने रामचन्द्र जी के दर्शंत करके भोजन किये, परन्तु मंत्री वर्धमान ने भोजन नही किए, क्योंकि तब तक उन्होंने देव दर्शान नही किये थे। इस पर राजा ने जंन मंदिर का पता लगवाया, तो जंगल के मध्य भाड़ियों सें, ढ़की हुई एक तीर्थकर मूर्ति का पता चला। मंत्री जी ने दर्रांन करके श्रानन्द मनाया श्रोर यहाँ पर कई मंदिर बनवाये। यहाँ पर शी रामचन्द्र जी का चुभागमन हुम्भा था। यहाँ से ल्वद्ववाड़ा होकर सिवनी जावे।

## सिवनी

सिवनी परवार जैनियों का केन्द्र स्थान है। यहाँ २१ मंदिर तालाब के किनारे बने हुये हैं। यहीं का चांदी का रथ दर्रानीय है। एक श्राविकाभम हैं। कहसे से जबलपुर जावे।

## जबलपुर

बलबपुर भी पखार जैनियों का प्रमुख केन्द्र है। यहां

## [ © ]

लाडरंगंज की धर्मशाला में ठहरें। यहाँ $\gamma ६$ दि० जंन मंदिर ग्रोर तीन चंत्यालय हैं। एक लायब्रेरी श्रोर बोडिग हाउस भी है। यहाँ से कुछ दूर पर नमंदा नदी में धुग्रांधार नामक स्थान देखने योग्य हैं । बहुरीबन्द क्षेत्र में श्री शानितनाथ जी की $१ २$ फीट ऊँची मूरि दर्शनीय हैं। सिहोरा रोड़ (मध्य रेलवे) से यह $\uparrow 5$ मील है। वैसे जबलपुर से करेली स्टेशान जावे। यहां से मोटर लारी द्वारा बड़ी देवरी होकर श्री वीना जी पहुंचे।

## श्री बीना जी

यहां एक छोटो सी धर्मशाला श्रोर तीन शिसरबन्द मंदिर हैं। इनमें मबसे पुराना मन्दिर मूलनायक श्रो शान्तिनाथ जी का है, जिसमें उपयुं क्त प्रतिमा $q \gamma$ फीट घ्यवगाहना की ग्यद्वितीय शान्त मुद्रा को लिए हुए खड्गासन विराजमान हैं। यह प्रतिमा संभवत: १२ वीं राताब्दी की श्रतिरययुक्त है। दूसरे मन्दिर में इयामवर्ण १२ फीट श्रवगाहना की श्री वर्द्धम।न स्वामी की प्रतिमा घ्रत्य्यन्त मनोज्ञ है। यहॉँ से देवरी होकर सागर जावे।

## सागर

स्टेशन से लगभग एक मील दूर धर्मशाला है । यहाँ ३० दि० जंन मन्दिर हैं। गणेश दि० जैन महाविद्यालय एवं श्रन्य संस्थ:यें है। यहां $¥-६$ मील लम्बा चोड़ा ताल है। यहां से द्रोणनिरि जावे।

## द्रोसगिरि

यह् सेंदप्पा ग्राम के पास है। सेंदपा में एक मन्दिर आ्रोर द्रोणगिरि में २४ दिगम्बर जंन मन्दिर हैं। मूलनायक श्री शादिनाथ स्वामी की प्रतिमा सं० $१ 48 ะ$ की प्रतिष्ठित है। कुल प्रतिमायें ६० है। इस पर्वत से श्री गुदृदत्तादि मुनिवर मोक्ष गये है। पर्वत के दोतों घ्योर चन्द्राक्षा घ्रोर इयानरी नामक नदियां

## [900]

बहृतीं हैं। पर्वत के पास एक गुफा है-वहीं निर्वाण स्थान बताया जाता है। यहां से नैनागिरि जावे।

## नैनागिरि ( रेशिंदी़िगिरि)

नैन।मिरि गांव से पवंत दो फरलाङ़ दूर है। यद्वाँ एक शिखर बन्द दि० जैन मत्दिर पर्वत के शिखर पर श्रोर ६ मन्दिर नीचे हैं। एक धर्मशाला है। यहां पर भ० पाइर्वनाथ का समवशरण श्राया था ग्रौर यहां से वरदत्तादि मुनिगण मोक्ष पधरे हैं। सबके पुराना मन्दिर १७ वीं शताब्दी का बना हुग्रा है। वहाँ पाइर्वन।थ की विराल मूरित विराजमान की गई है जो कलात्मक ग्रौर दर्शानीय है ! सं० १ह२ц में इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार स्व० चौधरी इयामलाल जी ने कराया था। सन् $\uparrow=\boxed{\xi}$ में यहां पर एक लाख जैनीएकत्रित हुये थे। यहाँ से खजुराहो जावे।

## खजुराहो श्रतिशय क्षेत्र

यहां प्राचीन २乡 मfिदर हैं, जिनमें ग्रतीव मनोज्ञ प्रतिमाये विराजमान हैं। मन्दिरों की लागत करोड़ों रुपयों की घ्रनुमान की जाती हैं। शिलालेखों में इसका नाम 'खजूरबाह्क' हैखजूरपुरके नाम से भी खजुराहा प्रसिद्ध था। कहते हैं कि नगरकोट के द्वार पर सुवर्णरंग के दो खजूर के तृक्ष थे । उन्हीं के कारण वह खजूरपुर घ्यथवा खजुराहा कहलाता था । यह नगर बुन्देलखण्ड की राजधानी था श्रोज चन्देल वंश के राजाश्रों के समय में चरमोन्नति पर था । उसी समय के बने हुए यहां ध्रनेक नयनाभिरोम मन्दिर घौर मूर्नियाँ हैं। जैन मन्दिरों में जिननाथ जी का मन्दिर चित को विशेष रीति से ग्राकषित करता है। इस मन्दिर को सन् हपर ई० में पाहिल नामक महानुभाव ने दान दिया था। इस मन्दिर के मण्डपों की छत में शिल्पकारी का अ्वद्भुत काम दर्शंनीय है। काखीगर ने घपने

## [909]

शिल्प चतुर्य का कमाल यहाँ कर दिसाया है। मण्डपों से खंभों पर बने हुए चिच्र दर्शाकों को मुभ्ध कर लेते हैं। इसका जीणोंद्वार हो गया है। पहले यहाँ यात्रा करने राजा महारांजा सब ही लोग श्राते थे। श्री शाँतिनाथ जी की एक प्रतिमा १२ फीट ऊंची श्रति मनोश है। हजारों प्रतिमायें खण्डित पड़ी हुई हैं। यहाँ के दरांन करके वापस सागर श्रावे । यहाँ से वीना ज० होकर जाखलौन जावे।

## श्री देवगढ़ श्रतिशय क्षेत्र

मध्य रेलवे की दिल्ली-वम्बई लाईन पर ललितपुर स्टेशन से २० मील दूर देवगढ़ श्रतिशय क्षेत्र हैं। ग्राम में नदी किनारे घर्मशाला है। वहाँ से पहाड़ एक मील है। पहाड़ के पास एक बावड़ी है, इसमें सामग्री घो लेनी चाहिए। पहाड़ पर एक विशाल कोट के श्मन्दर श्रनेक मंदिर श्रोर मूनियोंहैं। चालीस मन्दिर प्राचीन लाए्बों रुपयों की लागत के बने हैं ग्रौर $९ ६$ मान स्तम्भ, कहते हैं कि इन मन्दिरों को श्री पाराशाह श्रोर उनके दो भाई देवपंत श्रोर खेवपत ने बनवाया था, परंतु कुछ मंदिर उनके समय से प्राचीन है श्री रांतिनाथ जी की विशालकाय प्रतिमा दर्रांतीय है। यह स्थान उत्तर भारत की जंनबद्री समभना चाहिये यहाँ के मनिद्रि मूतियॉ-स्तम्भ घ्रोर शिलापट घ्रपूर्व शित्पकला के नमूने हैं। यहां पंच परमेष्ठी , देवियों , तीर्थंकर की माता श्रादि की मूर्तियां तो ऐसी हैं जो ग्रन्यत्र नही पाई जाती ! यहां गुप्तकाल की भी मूर्तियाँ है। एक सिद्ध गुफा' नामक गुफा प्राचीन है। यहाँ के मन्दिरों का जीणौंद्दार होने की बड़ी प्रावर्यकता है । गागरे के सेठ पदम राज बैनाडा ने बिबरी हुई मूर्तयों को एक दीवार में लगवा कर परिकोट बनवाया था। सन् ९६३ह में यहां खुरई के सेठ गणणपत लाल गुरहा ने गजराथ बलाया था। वापस जाबलोन होकर ललितपुर जावे।

## [ १०२]

## लितपुर

यहां क्षे ₹ की जैन धर्मशाला में ठहरे। यहां एक कोट के भ्दनर पांच मंदिर बड़े रमणीक बने हुंये हैं। उनमें घ्रभिनन्दन नाथ की प्रतिमा बड़ी मनोज़ है । यहां भोंयरे में भी मन्दिर है। यहां के क्षेत्रपाल के श्रतिशय बहुत प्रसिद्ध हैं। इहर में भी पंचायती प्राचीन मंदिर है। जिसमें हस्तलिखित ग्रन्यों का भ्रच्छा संग्रह है। पाठशाला भी है। यहां मोटर से चंदेरी जावे।

## चन्देरी

ललितपुर से चंदेरी बीस मील दूर हैं। यहाँ तीन महामनोज्ञ मंदिर हैं। गहाँ एक मंदिर में घ्रलग-श्रलग चोबीस तीर्थद्दूों की प्रतिशययुक्त प्रतिमायें विराजमान हैं। इन प्रतिमाश्रों की यह विरेषता है कि जिस तीर्थंदूर के इरी़र का जो वर्ण था वही वर्णं उनकी प्रतिमा का है ऐसी प्रतिमायें श्रन्यत्र कहीं देबने को नही मिलती। इस चोबोसी को सं० १丂ह३ मे सवाई चोधरी फौजदार हिरदेसाह फतरांसह के कामदार सभासिह जी ने निर्माण कराया था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। श्री हजारीलाल जी वकील के प्रयत्न से इस क्षेत्र का उद्धार हो रहा है। हजारों दर्शनीय प्रतिमायें संग्रहीत हैं घंर शास्रों क। संग्रह भी किया गया है। यह स्थान श्रतिशय क्षेंत्र हप में प्रसिद्ध है। किले में भी जंन मूर्तियाँ १२वों १३वों शताब्दी की हैं। यहाँ के मन्दिर में ग्रच्छा शास्त भण्डार भी है।

बन्दार जी
चंदेरी से एक मील की दूरी पर बन्दारजी नामक पहाड़ी है। बन्दार नाम पड़ने का कारण यह है कि इस पहाड़ी की कन्दराघ्रों ( गुफाग्रों ) में पत्पर काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं जिनका निर्माण काल तेरहवीं घहाब्दी से सतहवंं जाताब्दी तक

## [903]

है। एक मूर्ति २又 फीट ऊँची हैं।
यह सब ही मूरियां पुरातव्व एवं कला की हीषि से विरेष महत्व रबती है यहां भट्टारक कमलकींत तथा पद्ममकीति के द्मारक वि० सं० १७१७ श्रोर १७३६ के हैं किन्तु परमानन्द शास्र्री ने भ० पद्मकीति की चरण-पादुका पर निम्न प्रकार का ज्ञेख पढ़ा है: "सं० $१ १ १ ३$ मार्गशीरीष चतुर्दयाँ वुधवासरे भट्टारक पी पद्मकीति देवा बलादागत तेषां सिधपादुका युग्लम्।"

> बूढ़ी चन्देरी

वर्तमान चन्देरी से है मील दूर बूढ़ी चन्देरी है। मार्ग पुगम है। वहां पर श्रति प्राचीन श्रतिशययुक्त मनोज़ श्रष्ट प्रातिक्राययुयुक्त संकड़ों जिन विम्ब हैं। कला एवं बीतरागता की हीष्ट ఫ ये मूर्तियां श्रपना श्रद्वितीय स्थान रबतीं हैं। किन्हों-किन्हों सूतियों की बनावट भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मंदिर की छत केवल एक पत्थर की बनी हुई है। किसी-किसी किला का परिमाण 200 मन से भी श्रधिक है। इन मंदिरों व मूर्तयों के निर्माणकाल आत तो कोई लिखित ग्राषार उपलब्ध नही हुप्रा है, हां, यह ग्मवश्य [ कि $?\}$ वों इताब्दी में प्रतिहार वंशीय राजा कीतिपाल ने इस अन्देरी को दीरान करके बतंमान चंदेरी स्थापित की। इस क्षेत्र丂जीर्णोद्वार का कायं दि० जंन एसो० चंदेरी द्वारा सं० २००? प्रारम्भ हुमा। दो वर्ष में कोई शिला लेब प्राप्त नही हुपा। कड़ो मूतियां जो यन्र तत्र बिबरी पड़ी थीं म्रथवा भूमि के गर्भ थी, पत्यरों एवं चट्टानों के नीचे दबी पड़ी थीं उनको एकभित एके संपहालय में रबा गया है। कई मन्दिरों का जोर्णोद्वार हो ना है। धर्मशाला बनवाई जा नुकी है तथा बारड़ी भी खुदाईाई T सुकी है ।

## धूनोनजी

चंदेरी से $\varepsilon$ मील की दूरी पर धूवोनती हैं है। इसका

प्राचीन नाम "तपोवन" है जो श्रपभ्रं रा होकर थोवन बन गया है ! यहाँ २४ दिगम्बर जंन मंदिर हैं, सबसे प्राचींन मंदिर पाड़ाशाह का बनवाया है जो सोहलवीं शाताब्दी का है। एक मंदिर में भगवान श्रादिनाथ जी की प्रतिमा लगभग $२\rangle$ फीट ऊँची है।

## टीकमगढ़

ललितपुर से मोटर द्वारा टीकमगढ़ जावे। यहां मन्दिरों के दर्शन कर श्रन्तरात्मा को पवित्र करना चाहिए। यहाँ से पपौरा जावे ।

## पपौरा जी

टीकमगढ़ से ३ मील पपौरा जी तीर्थ स्थान है। यहां $\overline{-}$ विशाल दिग़म्बर जैन मन्दिर हैं। एक मन्दिदर में सात गज ऊँची प्रतिमा विराजमान है। सबसे प्राचीन मन्दिर भोंहरे का है, जो सं० १२०२ विक्रमाब्द में प्रसिद्ध चंदेलवंशीय राजा मदनवर्म्मदेव के समय का बना हुग्रा है। कार्fिक सुदी १४ को हर साल मेला होता है। वापस टीकमगढ़ ग्रावे।

## घ्रह्हार जी

टीकमगढ़ से पूर्व की ग्रोर १२ मील श्रहार नामक श्रतिशयक्षेत्र है। इस क्षेत्र के विषय में यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध हैं कि पुराने जमाने में पाड़ाराह नामक धनवान जनी व्यापारी थे। उन्हें जिनदर्शान करके भोजन करने की प्रतिज्ञा थी। एक निन वह् उस तालाब के पास पहुंचे जहाँ श्राज श्रहार के मन्दिर हैं। उस स्थान पर उन्होंने ड़ेरे डाले, परन्तु जिनदर्शन न हुये। पाड़ाशाह उपवास करने को तैयार हुये कि इतने में एक मुनिराज का गुभागमन हुप्रा। सेठजी ने भक्तिपूर्वक उनको आ्राहार देकर स्वयं म्याहार किया। इस ग्रतिरायपूर्ण स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए श्रौर स्थात की रमणीकता को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने वहां एक

$$
[802]
$$

जिन मंदिर निर्मण कराना निरिचत किया। इत्तफाक से वे ललितपुर से जो रांगा भर कर लाए थे, वह चाँदी हो गया। सेठ जी ने यह चमत्कार देखकर उस सारी चाँदी को यहां जिन मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया। तभी से यह क्षेत्र म्रहारजी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे यहां पर दसनों रातः ब्दो तक के शिलालेख बताये जाते हैं। मालूम होता हैं कि पाड़ाशाह जी ने पुरातन तीर्थ का जीर्णोद्धार करके इसकी प्रसिद्धी की थी। वर्तमान में यहाँ चार जिनालय झ्ववशेष है। मुख्य जिनालय में $\{5$ फीट ऊँची श्री शांतिनाथ जी की सोग्म्मूर्ति विराजमान है। सं० १२३७ मगसिर सुदी ३ घुक्रवार को इस मूर्ति की प्रतिष्ठा गृद्वतिवंश के सेठ जाहड़ के भाईयों ने कराई थी। उनके पूर्वंजों ने वाणपुर में सहल्रकूट जिनालय भी स्थापित किया था, जो ग्रब भी मौजूद हैं। यहां घ्रौर भी भ्रगणित जिन प्रतिमायें बिखरी हुई मिलती है, जो इत तीर्थ के महत्व को स्थापित करती हैं।

श्री शान्तिनाथ जी की मनोज्ञ मूर्ति के ग्रतिरिक्त यहाँ पर ग्यारह फुट ऊँची बड्गासन प्रतिमां श्री कुन्दुनाथ भगवान की भी विद्यमान है। यहां प्रचुर परिमाण में घ्रनेक प्राचींन शिललिख उपलब्ध है जिन से जैनधर्म प्रोर जैन जातियों का महत्व तथ। प्राचीनता प्रकट होती है। प्राचीन जिन मंदिरों की २थ० मूनियां यहॉँ उपलब्ध हैं। यहां विकम सं० $\rho \varepsilon \varepsilon$ दे से श्री शान्तिनाय दिग= म्बर जंन विब्यालय मय बोडिंग के चालू है। लिितपुर (मध्य रेलवे) स्टेश्रान से मोटर द्वारा ३६ मील टोकमाढ़ होकर घहार जी पहुंचना चाहिये प्रथवा मऊरानीपुर स्टेशान से ४२ मील मोटर द्वरा टीकमाढ़ से घहार जी पहुंचना चाहिये।

## श्री ग्रतिशयक्षेत्र कुरडलपुर

दसोह से करीब २० मील ईशानकोण में कुण्डलपुर प्रतिशय

क्षे ₹ है। बहां के पर्वत का म्राकार कुण्डलरुप है, इसी कारण इसका नाम कुण्डलपुर पड़ा श्ननुमान किया जाता है। यहां पर्वत पर घोर तलहटी में कुल $x 5$ र्मदर हैं $\boldsymbol{\text { हन }}$ मंदिरों में मुध्य मंदिर श्री महावीर स्वामी का है, जिसमें उनकी $\gamma-\gamma \|$ गज ऊँची ग्रोर प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर प्रतिमा जी से बाद का सं० श२乡७ का बना हुप्रा है इस स्थान का जीर्णोद्धार महाराजा छन्ताल जी के समय में ब्र० नेमिसागर जी के प्रयत्न से हुम्रा था यह बात सं० १७४७ के किलालेख से स्पष्ट है। इस शिलालेख में महाराज छत्र्पाल को ‘जिनधमिमहिमायाँ रतिभूतनेतस:' व 'द्वेवगुरूास्त्रूपनतत्पर:' लिखा है, जिससे उनका जंन धर्म के प्रति सोहान्दं प्रगट होता हैं। इस क्षेत्र के विषय में यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि श्री महेन्द्रकीति जीं भट्टारक घूमते हुए इस पर्वत की घोर निकल श्राये । वे पटेरा ग्राम में ठहरे, परन्तु उन्हें जिन दर्शन घही हुऽ-इसीलिए वह निराहार रहे। रात को स्वप्न में उन्हें फूण्डलुर पर्वंत के मंदिरों का परिचय प्राप्त हुम्र। प्रातः एक भील के सहयोग से उन्होंने इन प्राचीन मंदिरों का पता लगाया पौर इरंन करके श्रपने भाग्य को सराहा एवं इस तीर्थ को प्रसिद्ध
 कि क०० महावीर का समवशरण यहाँ म्राया हो। कहते हैं कि जब महूमदद्वजनवी मंदिर मोर मूर्तियों को तोड़ता हुमा यहाँ भाया मोर महावीर जी की मूर्ति पर प्रहार किया तो उसमें से दुण्ष-षारा निकलती देखकर चकित हो, रह गया। कहते हैं कि महाराज छभसाल ने भी इस मंदिर भोर मूति के दरांन करके जैन घर्म में भद्वा प्रगट की थी। उ्होंने इस क्षेत्र का जीर्णोदार कराया उनके चढ़एए हुए बतंन बगे रह काज भी मोजूद ज्ताये जाते है, जिनपर उनका नाम सुदा हुपा है। महावीर जयन्ती को मेला भरता है।

## निवाई या नवागढ़

यह बुन्देलखण्ड का एक प्राचीन श्रतिशय क्षेत्र है। यह भांसी प्रदेशान्तरंत ललितपुर तहसील महरोनी से पूर्व की श्रोर ई३ मील की दूरी पर सुरम्य पहाड़ी के निर्जन स्थान में स्थित है। उपलब्ध मूकियों व लेखों सें यह स्पष्ट जान पड़ता है कि १२ वीं $१ ३$ वीं शताब्दियों में यह क्षेत्र समृद्धि को प्राप्त हुग्रा था। श्री पं० परमानन्द जी का कहना है कि इस क्षेत्र पर म्रनेक ऐसी घटनायें घटित हुई हैं जिन से यह प्रतिशय क्षेत्र कहलाया। कुछ समय पूर्व सांपोन ग्राम निवासी हलकूराम नाम के व्यक्ति को उन्माद रोग हो गया था, उस रोग ने पपना भयंकर रूप धारण कर लिया। वह्र उस म्रवस्था में नग्न ही इषर-उषर फिरता था। कुष्छ समय बाद वह नवाई ग्रा गया श्रौर उसने उस क्षेत्र के चारों घोर चककर लगाना प्रारम्भ किया। परचात् पुण्योदय से भोंयरे में स्थित श्री ग्ररहनाथ की प्रशांत मूर्ति का दर्शंन हुग्रा। दर्शंन करते ही उसका वह भयंकर रोग चला गया। इससे उसके चित्त में उस मूर्ति का दर्शंन करने ग्रोर वहीं रहने का निइच्चय हो गया भोर वह वहीं पर रहने लगा। उसने जल यात्रा महोस्सव भी करवाया था म्रोर शेष जीवन उस क्षेत्र का अ्रतिहाय व्यक्त करते हुए सफल बनाया था।

यहाँ पुरातत्व की बहुत सामम्री बिबरी पड़ी है। उसे सुरक्षित करने के लिए संख्रहालय का निर्माण भी किया गया है। यहां एक जोर्ण. पुरानी दीवाल को निकालते समय सं० ११६६ की प्रतिक्ठित खण्डित मूर्ति मिली।

## पवाजी

यह उत्तर प्रदेश में स्थित भरसी जिला मंडलान्तर्गत ललितपुर तहसील का एक क्षोटा सा ग्राम हैं। भाँसी से २६ मील घोर

ललितपुर से ३७ मील, बसई अौर तालवेहट जो मध्य रेलवे का स्टेशान है, यह्टा से ग्राठ या नौ मील की दूरी पर है। किमी समय इसे भी जैन संस्कृति का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा था। मूल भोंयरे से पवा गांव तीन फर्लागं के लगभग दूर होगा। यहाँ $१ ३$ वीं $१ ४$ वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित मनोज्ञ मूर्तियाँ उपलब्ध होतीं हैं। यदि श्रन्वषण किया ज़ाय तो वहाँ ग्रास-पास की पहाड़ियों पर या टोलों की खुदाई में जैन संस्कृति को कुछ वस्तुयें प्राप्त हो सकती हैं। परन्तु पं० परमानन्द जी की मान्यता हैं कि यह पवा कोई सिद्ध क्षंत्र नहीं हैं, ग्रौर न इसका साधक कोई पुरातन प्रमाण ही ही उपलब्ध है। केवल $१ ३$ वीं १४ वीं राताब्दी की मूतियां इसे सिद्ध क्षेत्र सिद्ध करने में सर्मथ नही है। सिद्ध क्षे तों में इसका कोई उल्लेख भी नही हैं। यहां क्या कुछ ग्रतिशय विशेष कब श्रोर किसके कारण प्रकट हुग्रा, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नही हैं। निर्वाण काण्ड ग्रौर निर्वाण भक्तियों श्रौर तीर्थ यात्रा प्रबन्धों में इूसे कहीं सिद्ध क्षेत्र नही लिखा। ऐसी स्थिति में इसे सिद्ध क्षेत्र ब्तेलाना भूल से खाली नही है। किन्तु इसके विपरीत श्री सागरमले जी वंद्य "सागर" इसे पावारिगि श्रनुमान करते हैं।

## अ्यतिशय क्षेत्र पचराई

पचराई खनियाधाना स्टेट में है। यह खनियाधाने से एक या डेढ़ मील के फासले पर घ्रवस्थित हैं। यहां २₹ मन्दिर हैं। इसे भी म्रतिशय क्षेत्र बतलाया जाता है। ग्वालियर ग्रौर भांसी जिले के श्रास-पास का प्रायः सारा इलाका किसी समय जंन धर्म श्रौर जंन संसकति का केन्द्र रहा है। खनियाधाना श्रोर ग्वालियर स्टेट का जैन पुरातत्व, जैन मूर्तियां श्रौर मन्दिरों के खण्डहर इस बात के द्योतक हैं कि $१ २$ वीं $१ ३$ बी शतब्दी में यह स्थान जन-धन से समुद्ध था 1 घहां का म० राँतिनाथ का मन्द्दिर बहुत पसिद्ध है पोर वह $? P$ वी हताब्दी के मारम्ल काल में कनाया गया था,

## [908]

जैसा कि सं० $१ \uparrow १ २$ के $१ \gamma$ पंक्र्याट्मक एक लेख से स्पष्ट है। इस मन्दिर की उक्त संवत् में पौरपट्ट (परवार) वंश में समु२पन्न साहु महेइवर के पुत्र शाह धर्म ने प्रतिष्ठा करवाई थी। यहां ग्रौर भी श्रने क मूर्तियां हैं, उनमें संवत् १२३२ श्रौर १३૪ये को प्रतिठिठत हैं। इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास भी संकलित होना ग्रावइयक है। धावक शिरोमणि श्री साहू शान्ति प्रसाद जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है।

## च्रतिशय क्षेत्र सिरौन

भांसी जिलान्तर्गत बम्बई रेलवे लाईन पर जखौरा स्टेरान से १२ मील की दूरी पर ‘सिरौन’ नाम का ग्राम बसा हुमा है। गांव में एक शिखरबन्द मन्दिर है। गांव से थोड़ी दूर पर एक बण्डहर में $\gamma-丩$ मन्दिरों का समूह हैं, जिनमें से एक बड़ा मन्दिर झौर चार छोटे मन्दिर हैं। बड़े मन्दिर की वेदी दो फुट ऊँ ची है, जिस पर तीन-तीन इयाम वर्ण पाषाण की शान्तिनाथ भगवान की मर्वियां विरांजमान हैं। दूसरे मन्दिर में भी इयामवर्ण पाषाण की दो प्रतिमायें विराजमान हैं, जिनके श्रागे इन्द्र बने हुए हैं। तीसरा मन्दिर छोटा सा है परन्तु उसके भीतर $१ ६ ~ फ ु ट ~ ऊ ँ च ी ~ ख ड ् ग ा स न ~ न$ शान्तिनाथ भगवान को दोवाल से सटों हुई दंव्य विशाल मूर्fि विराजमान है। इस मूरित के दायँ बाऐं तीन-तीन फुट की ऊँची खड्गांसन प्रतिमायें विरामान हैं ग्रौर उनके ऊपर दोनों ग्रार दो-दो फुट ऊँची प्रतिमायें भी हैं।

चौथे मन्दिर के मध्य का प्रांगण गुम्बजदार है उसकी वेदी में $૪$ फुट ऊँ ची दो पद्मासन मूर्तिया विराजमान हैं ग्रौर दीवालों पर चारों मोर मूर्तियाँ उत्कीणित हैं।

पाँचवें मन्दिर जी में एक पद्मासन मूर्ति दो फुट की घौर हुसरी खड्गासन डेढ़ फुट की प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवाय ग्रांगन

## [ 190 ]

में बहुव सी खण्डित प्रतिमायें विराजमान हैं जिनमें 900 के लगभग रूर्तियां हैं, उनमें से कुछ मूर्तियां ६ फुट ऊँची बड्गासनस्य हैं। भ्रोर कुछ चार-चार पांच-पांच फुट ऊँची हैं। उसी भांगन में चबूतरे पर प्राकृत भाषा का एक लेख भी उत्कीर्ण है जिसके घ्रक्षर बिल्कुल घिस गए हैं। पढ़ने में नही प्राते। उस पर संवत् $\} 005$ माध सुदी $?\}$ उतकीणित है। इस मन्दिर के चारों भ्रोर भनेक खण्डित मूर्तियां हैं। जिनसे मालूम होता हैं कि ये मन्दिर किसी भी समय साग्र्रदायिक वातावरण में ग्रपनी ध्री खो अुके हैं। स्थान शच्छा है, घोर मन्दिरों का समूह घ्रतीतकाल के जैनियों की समृद्धि को सूचित करता है। यहाँ क्या क्या श्यतिशय हुशा हैं यह कुछ्ध ज्ञात नही तुपारा, किन्तु यह एक घतिशय क्षे र्र है। यहाँ जंनियों की संख्या म्रत्यल्प है। प्रति वर्ष फाल्गुन मास में रथोत्सव भी होता है।

## श्री सोनारागरि सिद्ध क्षेत्र

ललितपुर से सोनागिरि म्रावे। यह पर्वत राज स्टेशन से तीन मील दूर है। कई धर्मशालायें हैं। नीचे तलहटी में १द मंदिर हैं मोर पर्वत पर ७७ मन्दिर हैं। भट्टारक हरेन्द्रभूषण जी का मठ भोर भण्डार भी है। यह पर्वत छोटा सा भ्रत्यन्त रमणीक है। यहां से तंग-पनंग कुमार साढ़े पाँच करोड़ मुनियों के साथ भुक्ति गए हैं। पवंत पर सबसे बड़ा प्राचीन घोर विशाल मन्दिर शी चन्द्रश्रु स्वामी का है। इसमें णा फोट ऊँची भ० चन्द्रश्रु की मत्यन्त मनोज्ञ ब ज़ुतन प्रतिमा विराजमान है। इसमें एक हिन्दी का लेख किसी प्राचीन लेख के भाधार से लिबा गया है जिससे प्रगट है कि इस मन्दिर को सं० ३३र में श्री श्रवणसेन कनकसेन ने बतवाया का। इसका जीजौदार सं० ? $55 ३$ में मथुरा काले सेठ लबमीचन्द की ते कराया था 1 मन्दिरों पर

## [ ? ? ? ]

नम्बर पड़े हुए हैं, जिससे बन्दना करने में गलती नहीं होती। यहां की याश्रा करके ग्वालियर जाना चाहिये।

## ग्वालियर

स्टेशान से दो मील दूर चम्पा बाग प्रोर चोक बाजार में दो पंचायती मन्द्रिों में चिच्रकारी का काम श्च्छा हैं। यहाँ २० दि० जंन मंदिर श्रोर चैत्यालय हैं। ग्वालियर से लइकर एक मील की दूरी पर है । वहाँ जाते हुये मार्ग में दो फलाँगं के फासले पर एक पहाड़ है, जिसमें बड़ी २ गुफायें बनी हुई हैं। उनमें विशाल प्रतिमायें हैं। यहां से ग्वालियर का प्रसिद्ध किला देखने जाना चाहिए। किले में घ्नेक ऐतिहासिक चीजें देबने काबिल हैं। ग्वालियर के पुरातन राजाश्रों में कई जंन धमांतुयायी थे। कच्छवाहा राजा सूरजसेन ने सन् २७५ में ग्वालियर बसाया था। वह गोपणिरि घ्रथश्रा गोपदुर्ग भी कहलाता था। तोमर वंशी राजा डूंगर सिह ह्रोर उनके पुत्र राजा कीनिसिंह जी के समय में यहां जैनियों का प्राबल्य था। उपरांत परिहार वंश के राजा ग्बालियर के श्रधिकारी हुये। उनके समय में भी दि० जंन भट्टारकों की गद्दी वहां विद्यमान थी। उस समय के बने हुए ग्रनेक जेन मन्दिर ग्रोर मूर्तयां मिलती हैं। उनको बाबर ने नष्ट किया था। फिर भी कतिपय मन्दिर श्रोर मूर्तियां श्रखण्डित श्रवशिष हैं । सब से प्राचीन पाइर्वनाथ जी का एक छ्षोटा सा भन्दिर है। पहाड़ी चह्टानों को काट कर घ्रनेक जिन मूर्तियां बनाई गई हैं। यहां भरिकांश मूर्तियाँ शी धादिनाष भगवान की हैं। एक प्रतिमा धी नेमिनाथ जी की ३० फीट ऊंची है। यहां से इच्छ्छा हो तो भेलसा जाकर भद्दलपुर (उद्यरिणि) के दर्शंन करे।

## मेलसा

कई जंनी भेलसा को ही दसवें तीर्थं

## [३२ ]

का जन्म स्थान घ्रनुमान करते हैं। उनका वाषिक मेला भी यहां होता है। किन्तु वास्तव में शीतलनाथ जी का जन्म स्थान कुलहा पहाड़ के पास भोंदल गाँव हैं। यहाँ एक बड़ा भारी रिखर रबन्द मन्दिर प्राचीन है। इसके श्रतिरिक्त ग्रोर भी कई मन्दिर श्रौर चैत्यालय हैं। यहां स्टेशान के पास दानवीर सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी की धर्मशाला है। सेठ जी ने भेलसा में शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन हाई सकुल भी स्थापित किया है। यहां से चार मील दूर उदर्यगिरि पर्वत प्रचीन स्थान है। वहाँ कई गुफाये हैं, जिनमें से नं० १० जैनियों की है। इस गुफा को गुप्त वंशा के राजाश्रों के समय में उनके एक जैनी सेनापति ने जैन मुनियों के लिए निर्माण कराया था। वहां पाईर्वनाथ जी की प्रतिमा श्रौर चरण चिन्ह भी हैं। यहां से बौद्धों का सांची-स्तूप भी नजदीक है। भेलसा से वापस भ्रागरा जावे। यहाँ से महावीर जी जावे।

## श्री महावीर जी ग्रतिशयक्षेत्र

श्री महावीर जी क्षेत्र महावीर जी स्टेशान से चार मील दूर है। यहां एक विराल दि० जैन मन्दिर है, जिसमें मूलनायक भ० महावोर की प्रतिशय युक्त पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जीण हो चली है, इसीलिए उन्हीं जैसी एक ग्रोर प्रतिमा विराजमान की गई है। मूल प्रतिमा नदी किनारे जमीन के श्रन्दर से किसी ग्वाले को मिली थी। जहां से प्रतिमा जी उपलब्ब हुई थीं, वहां पर एक छनी घौर पादुकायें बनी हुई हैं। पह्हले यहां पर दि० जेनाम्नाय के भट्टारक जी सब प्रबन्ध करते थे, परन्तु उनकी मृत्यु के बाद जयपुर राज्य द्वारा नियुक्त दि० जैनों की प्रबन्धक कमेटी सब देख-भाल करती है। जब से कमेटी का प्रबन्ध हुया है, तब से क्षेत की विरेष उनति हुई है शोर हजारों की संख्या में यानी पहुंबता है। उतर भारत में इस क्ष उ की बहुत

मान्यता है । मुल्य मन्दिर के म्रलाता व्र० कृषणाबाई का मन्दिर शार्ति वीरनगर के मन्दिर श्रोर ब० कमलाबाई का वैंच्यालय हैं। यमत्तियों के हहरने के लिए यहां कई धमंशालायें हैं।

## सवाई माधोपुर (चमस्क़र जी)

महावीर जी से सवाई माषोपुर जावे। यहां पर साते शिखरळन्द दि० जंन मन्दिर श्रोर चैँ्यालय हैं । यहां से करीब $१ २$ मील की दूरी पर रणथंभोर का प्रसिद्ध किला है, जिस के अ्न्द्रर एक प्राचीन जैन मंदिर है। उसमें मूलनायक चन्द्रश्रु भम्वान की प्रतिमा मनोज्ञ प्रोर दर्शंनीय है। सवाई माधोपुर वापस प्राकर चमल्कार जी प्रतिशय क्षेत्र के दर्शंन करना चाहिए। यह क्षेत वहाँ से दो मील है। इसमें एक विशाल मन्दिर ग्रौर नरियां
 मिणि की प्रतिमा (ह इंच की) एक बगीचे में मिली थी। उस समय यहों केसर की वर्षा हुंद थी। इसी कारण यह् स्थान चमरकाई जी कहलाता है। यहां से यात्रियों को जयपुर जाना चाहिये।

## ज़यपुर

जयपुर बहुत रमणीक स्थान है भ्रोर जैनियों का मुल्य केन्द्र
 १० नहियीं बस्ती के बाहर हैं। कई सेदिर प्रांचीन, विशाल शोर म्रय्यन्न मुन्दर हैं। बाबा दुलीबन्द जी का वृद् हास्त्र भण्डर है जंन संस्क्त कालेज के क्यम्या़ाल़ादि संस्थायें भी हैं। जयपर को राजा सवाई जर्यसिह जी ने बसाया था। बसाने के समय राव कृपारम ती (ल्रावसी) दिल्ली दरबार में थे। उन्हीं की सलाह से यद खहर बसाय गया । पह पपने ठु का निराला इहर है । पहलेकहों के राष दर्रांर में जैनियों का प्राबल्य था। भी प्रंमर बन्द जी पादि कई महानुभाव यहीं के बीवान हुए थे। मांजकल

## [ $\mathrm{gq7}$ ]

भीं यहां कई जैनी उच्न पदों पर नियुक्त हैं। मघककाल में जंन बर्म की विकेकमई उर्मति करने का घें ज जयपुर के स्वनामषन्य भाजांगुल्य पंडितों को ही प्राप्त है। यहां ही प्रातः स्सरणीप पौंडत दीषनद्दाहा, पें० टोडरमल जी, पं० जयन्द जी, पें मल्नालाल जी, पं० सदानुब जी संघी, पमालाल जो प्रभृति विद्वान हुए है, जिन्होंने संस्हृत, प्राक्तत भाषपपों के प्रल्यों की टीकायें करने जंनियों का महान उकार किया है। जयपुर के
 प्रोर $₹ \bar{\xi}$ ई की प्रतिषित विराजमान हैं। घी वालों के रास्ते में त्रेाषंपी पंचायती मंदिर सं० $९ ง ६\}$ का बना है, पर्नु उसमे प्रतिमायें भ\% वीं दू वीं शान्द्दी की विराजमान हैं। सं० ? $5 \%$ ? में जयपुर के पास फागी नगर में विन्ब्रीतषठोत्सब हुपा था। अन *) पजमेर के भ० भुवनकीत, ग्वालियर के भ० जिनेन्न्रूषण बैंसित्ली के म० महेन्द्रपषण सम्म्मित हुए पे। उनकी प्रतिष्व करोंई हुई प्रतिमायें जवपुर में विराजमान हैं। एक ्रतिमा है


 के सपुत भी संषवी रामबन्द जी पोर दीवान पमरनन्द जी ः सम्पश कराय घा। ।ांकानेर, जाक्ष मादि स्थानों में मं नयदिभराम मनिद्र हैं। बयदुर के दर्शनीप स्थानों को देबक बापस दिलती में भाकर सारे भारत वर्वं के तीर्षों की यान समाप करती चाहिए।

 उर जैन कायरेदटरों में सक तीषों का परिजय दिया हुा है


## [ $89 x$ ]

## प्ररनावली

(१) हस्तिनापुर, मधुरा, घ्रयोष्घा, बनारस प्रोर पटना कां कुछ हाल लिबो ?
(२) कुण्डलपुर, राबगृह प्रोर पावापुर का संक्षेप में दर्णन करो ?
(३) सम्पेदशिबर जैंनयों का महान तीर्थ कों कहलाता है ? इस तीर्थ के बारे में जो कुब्ब तुम जानते हो विस्तार से लिबो।
(४) उदयनिरि श्रोर ब्लण्डारि तीथों के विषय में तुप क्या जानते हो ? साावेल का संक्षिप्त हाल निबो ?
(x) बहुबली प्रोर भद्रबाहु स्वामी के बारे में तुम क्या जातते हो ? भ्ववणेलगोल घ्रोर मुउ़दद्री तीर्थों का हाल लिबो ।
(६) कारकल, कुन्यलfगिर, इलोरा की गुफाश्रों, मांतुतुंगी श्रोर गजजंया का संक्षिप्त वर्णंन निलो ?
(७) पावागढ़, पालीताना, शुनं जय, निरिनारजी, तरंगाजी पोर भ्षाबू पर्वत के तीर्थो के बारे में तुम क्या जानते हो ?
(5) श्री केशर्रियानाय, बीजोल्या पार्वनाथ, सिद्धवरूकूट, पावाfिरिं, बाननजजा जी, मक्सी पार्वनाए, घ्रन्तरीक्ष पार्वनाथ मुक्तार्णिर, द्रोणारि, नंनानिरि खजुराहा, देवाढ़, घंदेरी, पपोरा, घ्रहार, कुण्डलपर र्रतिशय क्षेत, कम्पिला, सोगानिरि भोर महावार जी घ्रतिशय क्षे क कहां हैं ? उनका संक्षित परिचय लिलो ?
(ع) जंन साहियद के प्रवार में जयपुर के विद्वान पंखतों ने जो भाग लिया उसका संक्षेप में लिबो।
(9०) तीषंक्षेत्र कमेटी- शिलालेब-मानस्तम्म प्रोर भद्टारक से तुम क्या समकते हो ?

## [ 184$]$

(११) जीणौद्वार किसे कहते हैं? किननकिन जैन तीर्थों के जीर्णोढॉरे की विशेष श्रावइयकता है ? जीर्णोद्धार का कार्य नये मन्दिर बनवाने की घ्रपेक्षा श्रधिक प्रावरयक ग्रोर महान् पुण्यबन्ध का कारण है - इसके पक्ष में कुछ लिखो।
(१२) तीर्थक्षेत्रों की उन्नति के कुछ उपाय बताग्रो ?
(9३) तीर्थगात्रा में एक यात्री की दिनचर्या श्रोर व्यवहार कंसा होना चाहिए ? उसे यात्रा में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिये?
(१ช) घ्रभ्रक तीर्थ कौन-कोन से है ग्रौर उनका पता लगाना क्यों ग्रावशयक है ?
(१२) तीर्थ क्षेत्रों की बन्दना करते हुए प्रत्येक याष्री को कैसी पावत्रता रखनी चाहिए, ज़िससे वह ग्रपनी घ्नन्तराॅॅमा को पवित्र बना सके।

उपसंहार
"भी तीर्थपान्थरजसा विरजी भअन्ति, तीर्थेड बिभ्रमखतो न भवे अमन्वि। तीर्थण्वयादिह नरःः स्थिरसम्पदः स्यु: पूज्या भग्चित्ति जगदीशमथार्चयन्तः प"

तीर्यं की पविशता महान है। आवाबार्य कहते है कि-ध्री तीर्थ के मार्ग की रज को पाकर मनुष्य रज रहित सर्थात् कर्ममल रहित हो जाता है। तोर्थ में अमण करने से वद्द भव-अ्रमण नहीं करता है। तीर्थ के लिए घम खर्च करने से स्थिर सम्पदा भाप्त होती है। पोर जगदीश बिनेन्द्र की पूला करने से वह याधी

जगतपूज्य होता है। तीर्थ यात्रा का यह मीठा फल है। इसकी उपलबिध्ध का कारण तीर्थ-प्रभाव है। तीर्थ बन्दना में विवेक हील मनुष्य हमेशा सदाचार का ध्यान रखता है। यदि सम्भव हुमा तो वह एकदफा ही भोजन करता है भूमिपर सोता है पैदलयात्रा करता है, सर्व सचित का त्याग करता है ग्रोर ब्रह्मचर्य पालता है। जिन मूर्तियों की शान्त ग्रौर वीतराग मुद्रा का दर्शान करके श्रपने सम्यक्त्व को निर्मल करता हैं, क्योंकि वह जानता है कि वस्तुतः प्रशम रूम को प्राप्त हुम्पा श्राट्मा ही मुख्य तीर्थ है। बाह्मतीर्थ वन्दना उस् ग्राभ्यन्तर तीर्थ-श्राइमा की उपलब्धि का साधन मात्र है। इस प्रकार के विवेकभाव को रखने वाला यात्री ही सच्ची तीथ यात्रा करने में कृतकार्य होता है। उसे तीर्थ यात्रा करने में ग्रारम्भ से निवृत्ति मिलती है झौर धन खर्च करते हुये उसे श्रानन्द श्राता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरी गाढ़ी कमाई श्रब सफल हो रही है । संघ के प्रति वह वाल्सल्य भाव पालता है ग्रोर जीर्ण चैत्यादि के उद्धार से वह तीर्थ की उन्नति करता है। इस पुण्य-प्रवृति से वह्ह ग्रपनी ग्रात्मा को ऊँचा उठाता है ग्रौर सद्वृत्तियों को प्राप्त होता है।

मध्यकाल में जब श्राने जाने के साधनों की सुबिषा नहीं थी ग्रोर भारत में सुठ्यवस्थित राजइा,सन कायम नही था, तब तीथं यात्रा करना म्रत्यन्त कठिन था। किन्तु भावुक धर्मांका सज्जन उस समय भी वड़े बड़े संघ निकाल कर तीथयात्रा करना सबके लिए सुलभ कर देते थे। इन संबों में बहुत रुपया खर्च होता था मोर समयः भी म्रधिक लगता था। इसलिए यह संध वर्षों बाद कहीं निकलते थे। इस ग्रसुविधा ग्रौर ग्रव्यवस्था का ही यह परिणाम है कि म्भाज कई प्राचीन तीर्थों का पता भी नही है ग्रौर तीर्थो की बात जाने दीजिए, शासनदेव तीर्थ दूर महावीर के जन्म, तप

## [925]

भोर ज्ञान कल्याणक स्थानों को ले लीजिये। कहीं भी उनका पता नहीं हैं-बम्मस्थात्न कुण्डलपुर बताते हैं जहरू, परन्तु शास्रों के भनुसार वह कुण्डलपुर राजगॄह से दूर प्रोर वैशालो के निकट था। इसलिए वृ वैराली के पास होना चाहिए। भ्राधुनिक लोज से बैशाली का पता मुजफफरपुर जिले के बसाढ़ ग्रम में चला है। बहीं बतुकुण्ड ग्राम भी है। भ्रतएव वहां पर शोष करके भ० महावीर के जल्म स्थान का ठीक पता लगाया जा चुका है। भगबान ने वहीं निकट में तव धारण किया था, परन्तु उनका केवलज्ञान स्थान जन्म स्थान से दूर जृम्भक ग्राम प्रोर छहजकूला नदी के किनारे पर विद्यमान था। श्राज उनका कहीं पता नहीं है। बंगाली विद्धान स्व॰ नन्दूलालडे ने सम्नेद रिासर पवंत से २३-३० मील की दूरी पर स्थित भरिया को ज़म्भक प्राम सिद्ध किया है иोर बराबर नदी को ऋजक्नला नदी बताया है। भरिया के श्रास पास बोष करके पुरातत्व की साक्षी के प्राधार से केषलज्ञान स्थान को निरिचत करना अर्यन्तावर्यक है। इसी प्रकार कालग में कोटिशिला का पता लगाना भ्रावइयक है। तीर्थयात्रा का यह महान् कार्य होगा, यदि इत भुलयये हुये तीर्थों का उद्वार हो सके। सारॉशातः तीथों मोर उनकी याना में हमारा तन, मन, घन सदा निरत रहें, वही भावना भाते रहना चाहिये।
"भवि ीीव हो संसार है, दुबल्बार-जलन्दरयाव। तुम पार उताल को यही है, एक सुगम उपाव ॥ ते स्लार क्रार, मित रूप सो लबलाव। बही माता नाव "I"

## [178]

## परिशिष्ट? <br> यत्रियों को सूचनायें

१. याश्रियों को यान्रा में किसी के ह्राथ की वस्तु न बानी चाहिए प्रोर न प्रत्येक पर विशवास करना चाहिए।
२. रेलवे स्टेशान पर गाड़ी घ्राने के पहले पहुंच कर इत्मीनान से टिकट ले लेना चाहिये पौर उसके नं० नोट बुक में लिस केना चाहिए। भपने सामान को भी गिन लेना चाहिए मोर कुली का नं० भी याद रखना धाहिये।
३. घुम्राहूत की बीमारियों से झ्रपने को बवाते हुये स्वयं साफसुथरे रहकर याना करनी चाहिये।
૪. बच्चों की सावधानी रखनी चाहिये-उन्हें खिड़की के बाहर नहीं भाँकने देना चाहिये प्रोर न ही ल्लेट फार्म या बाजार में छोड़ देना चाहिये। उसको जेवर नही पह्नाना चाहिये।
४. भपने साथ रोशनी टार्च, लालटेन घवरय रक्खें। साय ही लोटा, डोर, चाकू, छड़ी, छत्री श्रादि जहूरी चीजें भी रक्खें।
६. छुद्ध सामय्री घ्रोर ‘जिनवाणी संग्रह’ धादि पूजा स्तोच की पुस्तकें म्रवशय रखनी चाहिये।
ง. याश्रा में किसी भी प्राणी का जी मत दुलामो। लूले, लंगड़ों घोर भ्राहिजों को करणा दान दो। तीर्थोद्धार में भी दान बो। किसी से भी भगड़ा न करो।
5. पर्वत पर चढ़ते हुए भगवान के चरित्र घोर पर्वत की पविचता को याद रबना चाहिए। इससे चढ़ाई बलती नही हैं।

## [820]

\&. ट्रेन में बेफिकी से नही सोना चाहिये प्रोर न स्रчना रूया किसी के सामने खोलना चाहिये श्रोर सब सामान श्रपने पास रक्े ।
१०. साथ में मजबूत ताला रक्षे, जो ठहरने के स्थाने में लगानें।
११. खनेने पीने का समान देखकर विश्वासपात्र मनुष्य से खरीदें। त्रिभ्यों भोर बण्चों को घ्रकेले मंत जाने दो।
१२. याशा में बहुत सामान मत खरीदो, यदि खरीदो तो पार्सल से धर भेज दो।
१3. यदि संयोग से कोई यात्री रह जाय तो दूसरे स्टेशान पर उतर कर तार करना चाहिये, उसे साथ लेकर च़लना चाहिये। २४. यदि किसी डिब्ेे में अ्रपना सामान रह जाय तो डिब्बे का नं० लिखकर तार करना चाहिये जिससे झ्रगले स्टेशन पर वह उतार लियां जावे। प्रमांण देकर उसे वापिस ले लेना चाहिए। १ै. किसी भी पंडे या बदमाश का विशवास नहीं करना चाहिये । १६. कुछ्ध जहरी घ्रोषधियाँ मोर घमृतथारा, स्रिट, टिन्बरभायोडीन भी साथ रखना चाहिये ।


## [ २२२]


$m \cdot{ }^{2}$
$\vdots$
$\mathrm{E}=$

## [ $7^{33}$ ]



## [ max ]



सढाराष्टूराज्य के कीर्थ
[ १२६]

[ २२० ]

## ＊तीर्थ स्थानों की श्नुक्रमशिका＊

| पा | \％ | कारकल |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| पहिंच्ब习 रा | 25 | किक्षम्बापर |  |
| भजनेर | ${ }^{8}$ | कुकुम्याम |  |
| भावू पवंत | － | कुतपाक（श्री श्षेत） |  |
| भहमपाबाद | 50 | कुण्तुर（दमों） | Pox |
| प्रप्पाकम（कึंजीवरस） | ¢ 2 | कुण्तपर पृता |  |
| म्रंतरिय पाखंवाय | عद | कुच्वनि़र |  |
| घहार जी | por | अउ की क्षेत |  |
| प्रारा | 30 | पोज（शी क्षेग |  |
| भारसी | 23 | रिपानाष |  |
| प्रागरा | 30 | ोोल्हापूर केलग |  |
| भाष्टे भी विक्ते |  |  |  |
| नाप | ${ }^{\circ}$ | 促 |  |
| बहाबद－फोला जी | ३२ | sffr $\begin{array}{r} \\ \hline\end{array}$ |  |
|  | E？ | 校 जो | ¢¢ |
| रा गुफा | 08 | या जी |  |
|  | E2 | गया（क्ुुदा पहाए） |  |
| उबलद प्रतियप क्षेत्र | or | fिरार（जूनाग़） |  |
| Ige | EO | गुणावा |  |
| （पाबालिर） | c ${ }^{\text {a }}$ | ग्वालियर | 13 |
| कम्प्रला जी（फलंबाबाद） | ） 3 ？ | खन्द्पुती |  |
| पr | ३२ | चितोड़ग़ | 析 |
| ， | \％¢ |  | －7 |
| वीं（कोसम） |  | सब |  |

## [ 125 ]

| लबपुर | E5 | बादामी गुका मन्दिर | ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| बपर | ใ ${ }^{\text {\% }}$ | बीना जी | $\varepsilon$ |
| साता जी | 50 | विजोल्या पार्वंनाथ | \&\} |
| ोतन जी | P०३ | बूढ़ी चन्देरी | \{0\} |
| เगांब | Q2 | बटेखबर-घोरीपुर | 31 |
| - | २६ | बोजापुर | ¢ |
| ヶ | 909 | बम्बई | ט¢ |
| tिरि | E | बंगलोर | \%? |
| त1. शिव की गुफायें | ७¢ | मेलसा | 129 |
| किरि रेशादिगिर | q00 | भोपाल | ع¢ |
| 㕹 जी | Pos | भागलपुर | $\gamma$ |
| Tge | ¢¢ | भातुकुली |  |
| नगर | $\gamma$ | मंपूर | ¢ |
| पf जों | 905 | मद्रास | re |
| याजी | por | मथुरा | $\varepsilon$ |
| T. | १० | महावीर जी | 172 |
| \# | POt | मक्सी पार्वनाथ | Ex |
| पु | 89 ' | मनारुड़ी (8ीक्षेत्र) | ६० |
| गढ़ ( $\mathrm{f} द \mathrm{l}^{\text {c/ }}$ ) | 5 | मंदारगीरि | $\gamma$ |
|  | ¢७- | मांगीतुंगी | - |
| - | \& | मधुवन (सम्मेद्वशिबर) | ${ }^{3}$ |
| र तिरूमलय | yo | मुक्तारिf | E¢ |
| काना (गतुन्जय) | 50 | मूड़द्री | ६२ |
| पाबाद चन्दावर | 30 | रस्नुरी | 18 |
| नी (हूलनिरि) | er | रामटेक | E |
| 4 | 32 | राजगृह (पंचबलल) | ? |
| 1 | 65 | लबनक | 33 |

## [ 278 ]




## Famous Jain Literature

## By Champat Rai Jain Bar-At-Law and Other Prominent Writers.

| K | \Rs. P. |
| :---: | :---: |
| he Key of Knowledge C. R. Jain | 25.00 |
| Practical Dharma | 1.50 |
| House Holder's Dharma | . 50 |
| Sanyas Dharma | 1.50 |
| Faith, Knowledge and Conduct | 0.50 |
| Atam Dharma | 0.50 |
| Rishabh Deva, the founder of Jainism" | 3.37 |
| The Jaina Logic | 0.25 |
| The Jaina Psychology | 0.75 |
| Jainism and World Problems | 2.00 |
| Omniscience | 0.25 |
| The Mystery of Revelation | 0.50 |
| The Origin of the Swetambra Sect. | 0.25 |
| Appreciation End Reviews | 0.50 |
| The Confluence of Opposites | 2.50 |
| Christianity from the Hindu Eye | 1.50 |
| Lifting of the Veil or The Gems of Islam " | 2.00 |
| " " (Urdu) | 1.12 |
| The Change of Heart | 2.50 |
| A Scientific Interpretation of Christianity (Elisabeth Frasher) | 3.00 |
| dainism not Atheism (Mr. H. Warren) | 0.25 |
| Gosmology Old and New (G. R. Jain M .Sc.) | 5.00 |
| Tatvartha Sutram (Edited by J. L. Jaini, Bar-At-Law) | 5.00 |

Ta be had fram:
A. I. Digambar Jain Parishad Publishing House, 204, Dariba Kalan. Delhi-110606.


[^0]:    + देखो, जैन सिद्धान्त भासकर भा० १ $\rho$ कि० ?

