## शाकुम्भरीदे दी, पीरान कलियर, पौंटा साहिब:

 SHAKUMBHARIDEVI; PIRANKALIAR;PONJA SAHIB:यार्मिक पर्यदिन लिख में सर्जधिक भारत में होला है। जहाँ ईसाई जगत सोटिकन सिटी और युस्लिम जगत सक्का मदीना, सहूदी ये रूशक्रम जाते हैं बहीं भारत के कोनेकोने में बिमिन्ब धर्मों के तीर्भस्था हैं जाँ सातों स्ताल बन्तर्राह्रीय पर्यटक कोते हैं। हिन्दू भाइयों के चार धाम, तोर्भराज पुछ्कर, प्रथागराज, काशी, अधुरा, ोोणाक, तिच्चनि, शिरणी, मीनाझीपुरम्, कैष्णो ेेनी तथा माब सरोनर, रामेश्नरम मद्यमनाभ मंदिर हैं, मुएलिम भाड्रों के बजमेर, कालियर, निजामुद्दीन, सीकरी, घोजी अली, गुरूनगा, करे
 सारनाध, फ्राबस्ती, बोध गया, राजगीर, संकिसा व नुम्बनी है, जोनियों के

## 요

 कीरपाष्थियों का मगहर तभा ऊनेक मत-भतान्तरों के धर्यार्मि पर्यटि स्था है जाएँ पुंभ पर्क में, उर्स में, गुरुपरन में, कुदृ पूर्णिमा में तथा अन्य धार्मिक पर्वों पर निशात मेने लमते हैं और ल्ञाखों पयेटक दूर दूर से यात्रा करते हैं, पर्मटक-डसादों की मिक्री न खरीददारी होती है; टूरिस्ट कम्पानियों, चैकेज टूर, परिबहन तथा टूरिस्ट लाज, धर्मझाकाएँ तभा होटल इन्डस्ट्री की खूक आय हती है।
## शाकुम्भरी देवीः उत्तर प्रदेश के याश्चियी लिके सहारन्तुर मेंस्थित

 साकुग्मरी देवी का मंदिए किंनदन्ती के अनुसार राना बहादुर सिंह युंडीर के द्वारा बरबाया मया क्या जो जसमूट के राजपूतों के प्रतिजिधि के। ये शाकिमीह नवरात्रिं के समय देनी पूनकों को आकर्षित करता है। 1960 में दूसका विशार रुवरूप बनाजव दूधरौली (समुनालगर) के कलाशिया कोष्बमाल राधा किशन ने 5 पमास किया। पास में ीी भूरादेन मंदिर भी है। पहाडियों से लिरे सुरम्य बातानरण A में यह आस्थावादियों को द्राकषित करता है। शाकुभुनी हेवी के और नी यंदिए देशे में हैं जो देनी पूजा से जुड़े है, इसे शाक्ति-उपासना भी कहा जाता है। सीकर में भी शाकिमीह है, सांभर कील का पास मी एक पीटे है; देनी तुड्डीरों की और गुरानरों की देवी है; आखिन और चैत्र में वर्ष में दा बार यहाँ मेत्रा काता है। मक्क पहले भूरा देव के दर्शन करते है किर माताक दर्शन का जाते है। सन् 2000 में जयय व शांकुम्नदी माँ' फ़िल्म भी ली। यहाँ क्रृषी गुनी शाका हार ही करते हैं। शाक्म्नरी संस्कृत में देवी पार्वती का अवतार कहा गया है जो हरी शाक-सालि यों के प्रसाद की परंपरा में है। आदिशाति अष्ट भुजाओं काली है, 'The Bearer of the Greas' 2ी कहलाती है। शिकालिक की पहाहियों में पहली बार एक चरवाहे ने धाग को श्र. खिोजा का, जिसकी नहों समाधि मी है। श्राताशी देवी अन्न, हरी सब्जियों, हरे $\frac{3}{5}$ फलों, हरी लताओं तथा बालियों को धारण किये हुए है, इसीलिए उसे डाकम्मरी है कहा गया । भकों का अरण-योषण वह हरियाली से करती है। देवीने यहाँ दुर्भास्युर5. का बहा किया भा ; असत्म पर सत्य की विजय हुई थी। पार्येमी उत्तर प्रदेश में उन्तराखण्ड बन जाने के बाद यह काफी चर्कित धार्मिक पर्यहिन का केन्द्र है जाँ रज़ारों पर्यटक मेके में आते हैं।

पीरान-कलियरः उत्तराखण्ड में रुड़की के निकट यह एक भुस्किम सूपी दर गाह है जो लेरहवीं सदी के महान सूकी सन्त अला उद्दीन अनी भह्यद साबिर कलियरी की मजार है। गंग महर के कितार कालियर गाँन की यह दरनाह दूर्राीय लोदी के समय बतायी गमीकी जहां सरकार सावेर पाक दफ़न हैं जो चिश्ती सिकसिके के सूली थे। 2 बावा फ़रीद के उत्तराधिकारी थेऔर साबिरिया शारता के प्रथम सूरी थे। स्वाजिर कलियरी का जन्म मुन्तान के कोहट वाला नीनर में 1196 ई०० ( 5 g 2 हिजरी) को बाबा फरीद की बड़ी बहित जमीका खातून के गर्भ से हुआा का। जिता सैयद अब्दुला रहीम की गृत्यु के बाद माँ 3 हे 1204 सें पाकपन्तन में बबा फरीद के पास मे आयों। के बडे संयमी नु कम खाने बोल के। इसलिखे डन्हे 'साविर' कहा गया। 1253 में उने बालाने करियार का संरक्षक सरनाकर मेजा, जाएँ 1291 ( 690 हिजरी) में उनका अन्त हुआ। हजरत साबेर अपने
जल्मल कलिए मी जाने जाते के। उनकी मजार के पास का गाँन विक्जसित दुआ। तरारिद्धार तोक समा में पीराद कीजियर शरीफ किजान समा है, गहाँ आरत की प्रभम माल गाड़ी 1851 में रडडकी तक चुकाई गयी थो। हरिद्वार- दिल्नी शजनमार्ग पर यह सिति हैं उर्स में यहों हलारों अन्तरराष्ट्रीय पर्यटिक ओतैं। हिन्दू भुस्किभ समो यही मुरादें केकर जाते हैं; वबाँ अन्न इरगाहों में इसाय साहन, किककिली साहल, नमक बाका पीर, अव्हाल साहब, मो गज़ा पीर मी हैं। यहाँ 12 रबीउलाअवल को हर साक मेका कगता है, ताखों जाभरीन ज्रदाल आते हैं; मह हिन्दू गुर्शिक्य एकता की भी मिसाल है। यहों भूत प्रेत काधा से नुक्कि तथा चर्म रोग से औी गुक्के की बात कही जाती है। सहाँ बड़ी माना सें पर्यटक- उत्पाद की बिकी न सबीददा दी होती है। भारत में अजमेर शरीफ के बाद से उपगझड्डीप को सबसे भीड़बताकी दरगाह मानीजाती है।
 एक औऐोगिक नगरी है; समिंट, दवाओं तथा जलविद्युत का, कमड़ा, स्सायन बन्यूा पत्थर का ओी डकोग यहाँ है। ममुना नदी के तट पर यहाँ सिकरनों का प्रसिद्ध पौंटा सहिब गुरद्रारा है। यह नदी पार उत्तराखण्ड की सीमा से @ लगता है। दशम गुरू गोषिन्द पिंह ने इसे बसाया था, इसका सम्बन्ध बन्दा कैरागी士 उर्फ बंदा बहाहुर से भी था। इसका मूक नाम पाबोटका: अर्भात जहाँ पैट हिक जाम; यका; यहां गुहु गोषिंद संह का चोड़ा टिक गया का, के यहाँ सादे चार वर्ष रदे मो; उन्होने यहों कर्द ग्रंथों की रचना की भी। गुर्द्वारे में एक संग्रहालय भी है जहाँ गुख के शस्नास्त्र काफी रखे हुए है। यहीं गुए गोषिन्द के बड़े नेटे आजित सींह का ओ जन्म हुआ था । सिक्र समाज में इस गुरदूरे बे बड़ी आन्यता है। यहां प्री ताकान स्थाप क सी दस्गार स्थान भ है, हों पगड़ी इांधने की प्रतियोगिता होती है। साथ में यमुना देवी का एक संदिर मी है। यास में कुद्ध दूरी पर गुरदारा अंगानी साहिब और गुरदूाश तीर गढ़ी सहिब मी है; उस पार बाना भूरे काह की दरगाह भी है। गुरद्रारा शेरगढ़ साहिब मी है। यहाँ नड़े अन्तरोष्ट्रीभ पर्थटक आते हैं। हिमाचक व उत्तराखण्ड दौनो सरकारें प्रवह्न करती हैं रेतिहासिक महत्च के इस यार्मिक पर्यटन केन्द्र पर पर्थटि उत्पाद औी बिकते हैं। हजारो की संख्या में दूरदूर से तीर्था याती यहाँ दर्षान करने आते है। पहाड़ी सौन्दर्थ त नदी के सुरम्यतट पर यह पर्यट कों को काफी आकार्बित करता है।

शिaाunद

