



गुदगुदी करना, गले लगाना
स्पर्श के नियम सीखिए

## Tuliir







रानी की मम्मी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा
"शाबाश रानी! मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने 'ना' कहा। जो गाना हमने सीखा, उसे हमेशा याद रखो और कभी भी 'ना' कहने से मत डरो। यह भी याद रखो कि जो कुछ हुआ, वह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हें डराए, धमकाए या धोखा दे, तो हमेशा किसी न किसी को बता दो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे आकर बता दिया।"



रवि इतना डर गया कि उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला रानी को अपनी मम्मी की बात याद आई और वह चिल्लाई,
"नहीं! नहीं! हम तुम्हारे साथ यह खेल नहीं खेलना चाहते।"


रानी ने रवि का हाथ पकड़ा और वे दोनों भागते हुए रानी के घर
आ गए। रानी ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई

मूँगफलीवाले ने एक कागज़ के तिकोण में कुछ मूँगफलियाँ भर
7. दीं। जैसे ही वह रवि को देने लगा, उसने रवि का हाथ थामा और सहलाने लगा। रवि को अच्छा नहीं लगा। अपना हाथ खींचकर वह घर भाग गया।

## अगले दिन उसने रानी से बात की। "जिस तरह मूँगफलीवाले ने मेरा हाथ थामा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे डर लगा और

 परेशानी होने लगी
"ऐसा मेरे साथ भी हुआ था," रानी ने कहा।
"मेरे एक अंकल हैं जो हरदम मुझे इस तरह गले लगाते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत अजीव सा लगता था। मेंने उनसे कह दिया कि मुझे उनका गले लगाना अच्छा नहीं लगता। मेंने अपनी मम्मी को भी यह बात बताई और तब से अंकल मुझे गले नहीं लगाते हैं। तुम्हें किसी बड़े व्यक्ति से बात करनी चाहिए रवि जो कुछ हुआ, क्या तुम मेरी मम्मी को बताना चाहोगे?"


10

थोड़ी देर खेलने के बाद लड़के ने कहा, "मुझे एक नया खेल आता है। यह एक गुप्त खेल है। यह हमारा खास गुप्त खेल होगा। तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते हो। इस खेल का नाम है 'डाक्टर-डाक्टर'। में डाक्टर बनूँगा और तुम दोनों मेरे मरीज़ हो सकते हो। पास आओ। मैं तुम्हारे शरीर की जाँच करना चाहता हूँ।"

ऐसा कहकर लड़का पास आने लगा।


एक दिन जब रवि और रानी अपने कंचों के साथ खेल रहे थे, तब एक बड़ा लड़का उनके पास आया। वह भी उनके साथ खेलना चाहता था। रानी ने सोचा कि वह मोहल्ले में नया है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए उसने हाँ भर दी


18

रवि हिचकने लगा। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने रानी की मम्मी को बताया तो वह उससे नाराज़ हो जाएँगी। वैसे भी शायद मूँगफलीवाले की बात कछ खास नहीं थी
"नही...ना...ना...कोई बात नही," रवि ने हिचकते हुए कहा
"डरो मत रवि," रानी ने उसका हौसला बढ़ाया, "मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी तुम्हरी मदद कर सकती है।





14
15

