

मूल्य 15.00 संख्या 200

## 

लेखकः रजा
संपादकः मनीष चन्द्र गुप्त
कलानिद्देशकः प्रताप मुलीक
चिज्रकाइः वंद्ध
सुलेखः ः उद्य माश्कर

राज कॉमिक्स

उसने झपटकर अपने शंत्त उवालिए-


उधर बस्ती में मयानक बाजों ने नावों के बीच आहंक फैलाए


तभी नावाकुमाशी विसर्पो क्रोध में उफनती हुई वहां पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की बाजों द्वाग होती दुद्धशा देख उसने अपना हनुष बाजों पव तोन दिया-


उस मयानक ह्रमले से घबराकर बाजों का झुण्ड आकाश की ऊँचाइयों में वर्वो गया आज भी बाज हमाइे कई नाठों को दछोप ले
और उषाले ही क्षण उसने बाजो पर वाणो कीवर्षा कर दो-



ाज आर कालदूत

तभी हैलिकाप्वन पर चढ़ा श्रूलकट चीवा-



रह कुनते ही प्रही नान कोश से फुंफकावते हुए हैलीकाँव्ब की ओव लयके -


नावराज विद्युत की तेजी से हवा में लंद्वराया-

क्रोधित लाग प्रर्टियं को वहीं रोककर नावाशत हैथीकॉप्टव में हुस वाया-


अवाले ही क्षण नावावाज के साध नावादतं को हैभीकॉप्तर से बाहू आते देव सभी नावा यौंक उठे


नागराज आर कालदूत

ओह! लेकिन तुम इसे
रहां क्यों ले जाए नाठराज? द्वीप के नियम व कानृन के उनकाइ रहां बहर का कोई भी मानव आकर जीवित।

## नहीं रह रकता।

... लेकिन नाबहृंत केवल मानव वहीं है। मेशी क्रिनी शक्तियो का स्वामी है यह.
... विसरी! पुजाशिबाबा एवं समस्त नांठमानवो, द्वीप के अलावा अषार चह शौतान कहीं और रहा तो पूरे विशव की वर्दन पर तासवार बकरर लटकता इहेगा। क्या आप लटकता रहेगा। क्या आप
मानव जाति का किनाश।


अवाले ही क्षण भुजंग मट्ट ने नावदंत को कारावृह में धकेल कर द्वार बदे कर दिया-

## चलो नाठाराज!

 रह भुजंग मट्टकीकैद से बचकरनहीं निकल करता। निकल सकता





और अवाले ही क्षण भुजणनट्ट की पूंघ की फॉलादी टक्कर नागदंत की छती पर पड़ी -

फिर भुजंगमट्ट ने नाठातंत को संभलने का अवसर नदिया -

## राज काॅमिक्स



तनी नाठदत ने एक अमोध शस्त्र का प्रयोग कियाजहरीली फुंकार...) जे एक होटी को मी मौत
की नों कुला दने में सक्षम
हैं।
 और उधार लड़खड़ा वाया असिपक्ष -


नागराज ओ: कालदूत

इूcर घायल हुए भुजां भट्ट को नाठदतंत
भाले से वोदता चला गया भाले के गोद़ता चत्या गया -


आतिम सांसे: गिनता हुआ भुजण्ण भट्ट नाव रूप में आकर, अैंता हुआ नवाड़े पर चढ़ वाया-


और फिर वह अपनी आवखी सांस तक नवाड़े पर फन पटकता चलागया- ढम बम तम ढन



Яीघ्र ही वे कारवृह तक पहुंचगाए

और उनली सुख्ह नागामणि द्वीप पर नाठादृत की खोज प्रासक्भ होगई-


## नागराज और कालूूत




तुक्त ही कालहूतने पिरुज्य पइ हममल


नावहान ने एक कड्री चव्टान उठईई और विष के ज्च गोलेकी तरफ उछाल दी -

नावराज जैसे बलशासि के भी आज दौतों तले पसीना आ वया।


कालद्वतक की तों हथियार उसकी पूंध के नीचे दबे नाणारज की तरफ बढ़ने लगे कि तभी-

 जिजाइा अवस्य शात करें महात्मन कि आप कौन हैं अंक रहांक्या कर रहि हैं? करने वालय प्ठला इद्छाहधि नाग
 संपों को अपजे तपोललसे इस द्वेप पइ लाकर अासाद किजा है।




नागबतं बहुल ब्हादुरी से ज्ञका समेना कर रहाथा-



शीघ ही दो बान उककी तरफ क्ञाटें-


जबकि द्यंगे बाज को नावराजने पछड़फक्र जमीन परव लिटा द्विया-


और अणाले ही प्रय नावारज की सपीली आंसेे बाज की आंखों को भेदने लगीं-


अवाये ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी-


तभी जागाराज बाज की आंखों में माजवी आंखें देखेखकर चौंक पड़ा -
अवे। रह तो प्ललेही
किसी और के समीहना

नागराज ने पुनः एकाव्र होकर उसकी आवखों में झांका।

## और कुछू ही देश बाद नावराज बाज के पजों में जकड़ा

 आकाश की ऊंचाई्यों में उड़ा जा क्राथा-


नारारान वहीं एक पेड़े पर खिपा इस दृष्य को देस वहाधा-



तभी अवाक उसके दिमान में एक विवार कौंधा-1

वाह। उगार मैं इनके
पीने के पानी में विष मिला
दु तो राह कब पानी पीते
ही


नावराज पिज़े के द्ववाजे को खोलकर अदृ दुस वर्या है तो रल अमानवीय कार्स ही, किण्तु इतनीबड़ी नान जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बजजोंकीबति


बाजों - घातक प्रहार्वों को मुस्स्रूंकर सहते हुए आकिर
 नाठाराज ने पाली को अपनी फुंफकार से विषैया करे ही दिया -



परन्तु नावराज को साथ ही बाजों का मी सामना करना पड़ रहोधा-


नाठराज बाजूली का मी साम्बा


नाठारस्सी का फंदा बाजों की जान बहुत आसाजी से ले लेताथा




24

कितना धात्क eा वह वाइ बानकी आवाज भी ना निकलय पाई और...


नागराज आर कालदूत


और नागाराज का रह अचुक वार बाज्रीयी को. महंगा पड़ा-
उगाले क्ह त्योराकव विर पड़ाऔव बेटोश हो वस्या। अब नावावज अपनी पूरी शक्ति बलेखकर खड़ा हुआ -


नहीं-नहीं, रह तने क्या किया मेरे वर्षो की म्हेतत से लिखाएव पाले हुए मेरे सभी बालों को मार दिएया हो

किन्तु अब जाठाराज ने बजूली को समसमने का मोका नहीं दिशा-


फिब नावाराज उस बेमि राल अववाड़े में से इस्थावन पहलवानों को मारं



कुष्ध दे बाद-
अरे, एद तो में समुद के किजाे पहुँं गया, किणतु यह वमक
कैसी? टह तो कोई जहाज है। और कबीले वाले मी मशालें लिए यहां खड़े इशारे कर रहे है।


एक सुनसाज स्थान पर वे सब विकक वाए-


एक आदिवासी ने ब्रककर जमीन पर लवा एक ढ्कन





इइ के माईे इतने सापों के सक्षात दर्शन से कइएयों के हाथों से तो शीशे की पेत्यिं ही हुत्कर जमीन पर


और फिर शुद्व हुई जवग सांपों की औव इसान रूपी शैपानों की -



फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नठाखर्जि पर झ्षपे- 5 ज्वाबए


30

नावाकुमाशी विस्सरी ने दड़़फर वह भाले नावाराज के पेट से बाहर खींच दिए-
 राकी ने मौका देखकर वान सीही की और-


लागराज के शकीट कों स फर्ने पाले जावानंद व नागजाए ने अवाले ही पल रफकी के प्राण ले लिये।

नागवाज ने विस्यी को घलक्न केखे बचा ही तो लिया उन जान लेवा गोलियों की बैदेशं से -


तभी वातावरण स्टीमए के इंजन की आवाज से नूजु उना-


नाग समाC नागाराज व नावाकुमाइी पिसर्यी सबतार कंगाय की बस्ती में पहुंच, जहां नाग माज्वों ने कं०ालय को केदी बनालिया था-


संत्रार कंगाल़! हमारी तुससे कोई दुश्मनी जहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिद्धिक बाजली को समाप्त कर दिया है। अब हम अपने द्वीय परर चाले


किन्तु तुक्हे हमको वटन देना होगा कि आवोसे सेस कोई घृाितत कार्य तुम दबबारा नहीं फरोगो।

हिम तुम्हेंवचने
देते हैं देते है


तब कंगाल ने नागराज को अपने स्मगलरों सो ताठब्टांज की पूरी वस्तान कह सुनाई-
 सी चीजें देंगो बदले में तुल्हें



सरदार कर्णाल / क्या तुक्हें फता है एड शौतान कहों से आते शे और किसके लिए काम करते थे?

जहीं नावारज, ज्चादातो मुझो जहों पता, लेकिन एवक जार मैने राकी से भुजा था की इनका बाँस कुर्त का एक बेश र्रूस्युफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जाएवरों का ल्यापाइ चलता है।


फित वह रात वहां वुजाइक नाव राज, नावाकुमा? व अन्य नावसमणव अगाले दिज अपने द्वीप पर लोटे वाले-

नावाराजु आज तुमने सम्पूर्या नावमणि दीटवासियों के


लेकिज नावाराज के मव्तिज्क में


