कह दूं आज के पत्थर की लकीर हो,

कल मिट जाए तो अचरज क्यूँ ?

लक्ष्मण रेखा खींचने वाले ने भी न सोचा था,

बाह्य तृष्णाएं प्रवेश न कर पाएं,

मन विचलित कर रक्षित के कवच भेद देता है!!

मस्तिष्क रेखाएं खींच ले असंख्य,

मन उल्लंघन आतुर है,

चोट लगी थी कभी बीते कल में,

अब तो युग बीत चले होंगे,

शायद, इस बार कुछ अलग हो जाए!!

फिर उन पुराने जख्मों को कुरेदने का मन हो आया है,

देखें अब भी दर्द कि वाही तपिश बाकी हो?

कैसे अँधेरे थे वे, जिन में दफ्न हो जाने की चाह थी,

शायद पीछे छूट गए हैं वह अँधेरे,

आज बाहर से ही उनकी गहराई नाप कर देखूं!!

माचिस की लौ में देखा था एक चेहरा,

धूमिल प्रकाश में कभी कुछ उभरता,

फिर अँधेरे में लीन हो जाता था,

छूना चाहा तो एक हँसी छोड़ गया था मेरे हाथों में,

उजाले में आँखें मूंदे वही स्पर्श तलाशता हूँ अब!!

मेरा दुःख बड़ा ! नहीं, मेरा दुःख बड़ा ! कहते हैं सब,

दुःख को खुदा करने की आदत अब छूट चली है,

हृदय छोटा इसलिए दर्द बड़ा? अब सहज ही रहता हूँ,

देखो फिर से उन्ही अनजान गलियों में चल पड़ा हूँ फिर से,

फिर चोट खा जाऊं तो दर्द क्यूँ हो?

अंशुल ठाकुर !

Keh doon aaj ke patthar ki lakeer ho,

Kal mit jaaye to achraj kyun?

Lakshman rekha kheenchne waale ne bhi na socha tha,

Bahya trishnaaein pravesh na kar paayein,

Man vichalit kar rakshit ke kavach bhed deta hai!!

Mastishq rekhaien kheench le asankhya,

Man ullanghan aatur hai,

Chot lagi thi kabhi beete kal mein,

Ab to yug beet chale honge,

Shayad, is baar kuch alag ho jaaye!!

Phir un puraane zakhmo ko kuredne ka mann ho aaya hai,

Dekhein dard ki wo tapish ab bhi baaki ho?

Kaise andhere the ve, jinme dafn ho jaane ki chaah thi,

Shayad peeche chhoot aaye hain ve andhere,

Aaj bahar se hi unki gehrayi naap kar dekhun!!

Maachis ki lau mein dekha tha ek chehra,

Dhoomil prakaash mein kuch ubharta,

Phir andhere mein hi leen ho jata,

Choona chaha to ek hansi chhod gaya tha mere haathon mein,

Ujaale mein aankhein moonde wahi sparsh talaashta hoon ab!!

Mera dukh bada, nahi mera dukh bada, kehte hain sab,

Dukh ko khuda karne ki aadat ab chhot chhoot chali hai,

Hridaya chota isliye dard bada? Ab sehaj hi rehta hoon,

Dekho phir se un anjaan galiyon pe chal pada hoon phir se,

Phir chot kha jaun to dard kyun ho?

चोट लगी थी कभी बीते कल में,

अब तो युग बीत चले होंगे…

Read the complete attempted prose at http://aestheticblasphemy.blogspot.com