This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at [http://books.google.com/](http://books.google.com/)
BIBLIOTHECA INDICA: A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
New Series, No. 862.

|| ए०त०र०य०व०त्राय०म०म० ||
|| साय०ण०च०ाय०व०त०व०द०र०य०प०र०क०श०श०भ०ाय०वस०ह०त०म० ||

THE AITAREYA BRAHMAṆA OF THE RIG-VEDA,
WITH THE COMMENTARY OF SĀYĀṆA ĀCHĀRYA.
EDITED BY PĀNDIT SATYAVRATA SĀMAŚRAMI.

VOL. II.
FASCICULUS I.

CALCUTTA:
PRINTED BY M. N. SARKĀR,
AT THE SATYA PRESS, 16/1 GHOSH'S LANE,
AND PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET,
1895.
LIST OF BOOKS FOR SALE
AT THE LIBRARY OF THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,
NO. 57, PARK STREET, CALCUTTA,
AND OBTAINABLE FROM
THE SOCIETY'S AGENTS, MESSRS. LUZAC & CO.
46 GREAT RUSSEL STREET, LONDON, W. C. AND MR. OTTO
HARRASSOWITZ, BOOKSELLER, LEIPZIG, GERMANY.

Complete copies of those works marked with an asterisk * cannot be supplied—some
of the Fasciculi being out of stock.

BIBLIOTHECA INDICA.

Sanskrit Series.

Advaïta Brahma Siddhi, (Text) Fasc. 1—4 @ /6 each ........ Rs. 1 8
*Agnigarapana, (Text) Fasc. 2—14 @ /6 each ........ 4 14
Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Text) Fasc. 1—5 @ /6 each .... 1 14
Aitareya Brahmana of the Rig Veda, (Text) Vol. 1, Fasc. 1—5 ;
Sect. 1, Fasc. 1 @ /6 each ........................................... 2 4
*Aru Bhâshyam, (Text) Fasc. 1—2 .................. 0 12
Aphorisms of Sândilya, (English) Fasc. 1 ........... 0 6
Ashtâsâhasrika Prâjñâpâramitâ, (Text) Fasc. 1—6 @ /6 each ..... 2 4
AŚâvâdayaka, (Text) Fasc. 1—5 @ /6 each ............... 1 14
Avaëana Kalpalata, (Sansk. and Tibetan) Vol. I, Fasc. 1—5 ; Vol. II,
Fasc. 1—3 @ 1 ........................................................... 8 0
*Bhâmati, (Text) Fasc. 2—8 @ /6 each .............. 2 10
Brahma Sûtra, (English) Fasc. 1 ............. 0 12
Brihadâranyaka Upanishad (English) Fasc. 2—3 @ /6 each .... 0 12
*Brihaddevata, (Text) Fasc. 1—4 @ /6 each ............... 1 8
Brihaddharma Purâña, (Text) Fasc. 1—5 @ /6 each .......... 1 14
Chaitanya-Chandrodya Nâtaka, (Text) Fasc. 2—3 @ /6 each .... 0 12
Chaturvarga Chintamâini, (Text) Vols. I, 1—11 ; II, 1—25 ; III,
Part I, Fasc. 1—18, Part II, Fasc. 1—10 @ /6 each ........... 24 0
*Chândogya Upanishad, (English) Fasc. 2 ........... 0 6
*Hindu Astronomy, (English) Fasc. 2—3 @ /6 each .......... 0 12
Kâla Mâd haya, (Text) Fasc. 1—4 @ /6 each ........... 1 8
Kâtantra, (Text) Fasc. 1—6 @ /12 each ................. 4 8
Kâthâ Sarit Sâgara, (English) Fasc. 1—14 @ /12 each ..... 10 8
Kârma Purâña, (Text) Fasc. 1—9 @ /6 each .............. 3 6
*Lalita Vistara, (Text) Fasc. 2—6 @ /6 each ........... 1 8
Ditto (English) Fasc. 1—3 @ /12 each .................. 2 4
Madana Pârijâta, (Text) Fasc. 1—11 @ /6 each .......... 4 2
Manuâtika Sangrahâ, (Text) Fasc. 1—3 @ /6 each ........ 1 2
*Mârkandeya Purâña, (Text) Fasc. 4—7 @ /6 each .......... 1 8
Mârkandeya Purâña (English) Fasc. 1—3 @ /12 each ....... 2 4
*Mâmâsâ Darâsana, (Text) Fasc. 3—19 @ /6 each .......... 6 6
Nârada Smriti, (Text) Fasc. 1—3 @ /6 each ................. 1 2
Nyâyavîrtikâ, (Text) Fasc. 1—2 ..................... 0 12
1—6 ; Vol. IV, Fasc. 1—8 @ /6 each ...................... 8 10
*Nâtisâra, or The Elements of Polity, By Kâmândakî (Sansk.) Fasc. 2—6
@ /6 each ................................................................. 1 8
Nyâyabinduâtikâ, (Text) ............................... 0 10
Nyâya Kusumânjâli Prakarana, (Text) Vol. I, Fasc. 1—6 ; Vol. II,
Fasc. 1—3 @ /6 each ................................................. 3 6
Pariśîsha Parvan, (Text) Fasc. 1—5 @ /6 each .......... 1 14

N. N.
Y. N.
BIBLIOTHECA INDICA:
A
COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

Published by
THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
New series Nos. 862, 864, 867, 870, and 871.

Aitareyabrahmana

THE AITAREYA BRAHMANA
OF THE RG-VEDA,
WITH THE
Commentary of Sāyana Ačārya.

EDITED BY
PANĐIT SATYAVRATA SAMASRAMI,
Associate Member of the Asiatic Society of Bengal; Editor,
Author, Commentator, Annotator, Compiler, Translator,
& Publisher of different Vedic Works &c. &c.

VOL. II.

Calcutta:
Printed by M. N. Sarkār, SATYA PRESS.
1896.
|| एतरेयबाङ्गायम् ||

(पञ्जेश्वर)

भगवद्गद्धर्मभाषायांकृत-‘द्वरायन्नकाम’-जातमाध्यवुतम्।

——

वक्पेदेशीयाग्यावित्तकस्मितेतहंसवा अवेन च,

समस्तमिश्रीसंहिताविबन्धका

व्यासति शंपोष यष्टियो न शचार्दितल्।

|| द्वितीयभागः ||

(पञ्जेश्वरपञ्चविवधानः)

——

वाचिकाता-राजव्यासं

१८४५-चौथाबार्ष्य-संविेश्वर चन्द्रजी श्रीतिम्।
|| चव सहेताश्रसूची ||

पारखळणविवम् | क्लिन्वः | क्लिधानम्
धारो मा | पारखळगामस् | नीय गाय | नेयानम्
धारो मा | पारखळगामस् | तुष्यादि | तुरादि
धारो मा | अभ्याशम् | पो | परर्थेदी
धारो मा | अभ्याशम् | पारखळ | पारखळ

धारो मा | प्रावर्भाषम्

|| चव परिच्छेदसूची ||

|| चव ठतीयपशिका ||

(१११) चव प्रथमाधायः (निविदाहिद्रिहारस्यमः) ... १
पारखळ प्रथम | पारखळ | (प्रत्र्मगप्रत्र्मखम्) ... "
पारखळ द्वितीय: | पारखळ: (प्रवत्रमप्रवत्रविच) ... ४
पारखळ द्वितीय: | पारखळ (""") ... १२
पारखळ चतुर्थ: | पारखळ (तित्राखिपोती) ... १६
पारखळ प्रथम: | पारखळ (प्रवत्रमविवि) ... २१
पारखळ वष: | पारखळ (प्रवत्रमप्रवत्रविच) ... २२
पारखळ समः | पारखळ (प्रवत्रमप्रवत्रविच) ... २६
पारखळ पश्चिमः | पारखळ (प्रवत्रमप्रवत्रविच) ... ११
(१२) पाठ बन्तोयाधायाः (तत्तैव माध्यमनिन्सवनीयानि) ५१
पाठ प्रथम: खंडः (चावाच्वाप्रवंतिनगिरि) ३⁸
पाठ द्वितीय: खंडः (चतुष्पुर-प्रांशस) ५⁵
पाठ तृतीय: खंडः ( ) ५८
पाठ चतुर्थ: खंडः (महत्त्वतीयमशस्वविधि:) ६४
पाठ पञ्चम: खंडः (तत्तैव प्रांश-प्रांशस) ६७
पाठ षष्ठ: खंडः (तत्तैव विचारर्दिकम्) ७०
पाठ साध्व: खंडः (तत्तैव वाच्वाविधानादि) ७६
पाठ पञ्चम: खंडः (तत्तैव प्रांशालाल्लरविधायादि) ८२
पाठ नवम: खंडः (तत्तैव ग्राम्ययान्योः प्रांशस) ८८
पाठ द्वादश: खंडः (निधिवेश्वशविधि:) ८१
पाठैकादश: खंडः (तत्तैव प्रांशसादि) ८७
पाठ तीनां: खंडः (तत्तैव न्योत्स्वविधा) १०४
पाठ चतुर्दश: खंडः ( ) ११०
(१३) पाठ द्रतोयाधायाः (तत्तैव द्रतोयमवनीयानि) ११५
पाठ प्रथम: खंडः (जगतीविलियुथोः कथा) ३८
पाठ द्वितीय: खंडः (गायतीकाय) ११८
पाठ तृतीय: खंडः (सुवनत्वयाम) १२२
पाठ चतुर्थ: खंडः (कृष्णोष्वर्विषार:) १२५
पाठ पञ्चम: खंडः (बॉवेश्ववानिमांमतयो:) १२०
पाठ षष्ठ: खंडः (भागेवं बनासस्) १२४
(१६) प्रथम प्रथमान्यः (बोधयिनितृत्तिराचाराभिः) २४५
प्रथम प्रथमः खःः (बोधयिनिवचनादि) „ „
प्रथम द्वितीयः खःः (बोधयिनिसौदादि) २५१
प्रथम तृतीयः खःः (विचारसूक्तिः) „ „
प्रथम चतुर्थः खःः (महानान्निर्विनन्द) २५८
प्रथम पञ्चमः खःः (चतुर्वदा विधानानि) २६६
प्रथम षष्ठः खःः (रात्रिनिर्वियसनांशि) „ „

(१७) प्रथम द्वितीयान्यः (चतुर्वदा विधानवाचारादि) २७०
प्रथम प्रथमः खःः (भाक्शिनमस्वविवि) „ „
प्रथम द्वितीयः खःः (भाक्शिनकालिकाविवि) २८२
प्रथम तृतीयः खःः (तदाभिनमस्वप्रथमः) २८४
प्रथम चतुर्थः खःः (प्रत्राणानादिविवि) २८६
प्रथम पञ्चमः खःः (तत्त्वसंपरिवातीश्वरि) २८८
प्रथम षष्ठः खःः (गवामयनविहतियायः) „ „
प्रथम अष्टमः खःः (चतुष्ठक्रियानन्दोऽर्थज्ञानः) १२९
प्रथम नवमः खःः (निष्कृतविवे विषयविवि) १२७

(१८) प्रथम द्वितीयान्यः (गवामयनसत्रंशि) „ „
प्रथम प्रथमः खःः (भाभिने स्त्रीशाषनः) „ „
प्रथम द्वितीयः खःः (पाण्डुविवि) „ „२२४
प्रथम तृतीयः खःः (गवामयनप्रत्व्रसा, प्रादित्थानां-मयात्तीर्थसामवानयोजः पार्थिव्यपानादि) २२७
प्रथम चतुर्थः खःः (सौम्य विविधानादि) १२२
प्रथम पञ्चमः खःः (सर्वसामान्यां विभादि) १४६
(९) पच पत्रमाध्यम: (साधारण सूचका च विविधावान) ... ८५६
(१०) पच सन्द: पसं: (सूर्याष्ट्रां च परादेयं) ९०६
(११) पच प्रसं: पसं: (विषुवं: प्रम्याविषारी) ९५८
(१२) पच पत्रमाध्यम: (पत्र हेद्यांश्यानाध्यमं) ... १७६
(१३) पच प्रसं: पसं: (भरतदामवाश्यागविव्यादि) „;
(१४) पच हितीय: पसं: (वृहद्याब्यविव्यादि) ९६८
(१५) पच दृश्यानं: पसं: (वण्यानंतरोपिनवारी) ९७२
(१६) पच पत्रमाध्यम: (दृश्याक्षरांमाध्यमिविदि) ९५१
(१७) पच पत्रमाध्यम: (वृहद्यामग्निकारादि) ९५८
(१८) पच पत्रमाध्यम: (प्रहारणां विद्यादि) ... ९५५
(२०) पच पत्रमाध्यम: (वद्वाराणा मार्य्य हितीयं च) ४००
(२१) पच प्रसं: पसं: (प्रमाणवेण्य दैवादि) „“
(२२) पच हितीय: पसं: (प्रमाणवेण्य दैवादि) ४००
(२३) पच तुदीय: पसं: (दृष्टायालं दैवादि) ४११
(२४) पच पत्रमाध्यम: (दृष्टायालं दैवादि) ४१८
[ ४ ]

॥ चबूतर्यपरिशिष्टम् ॥

( १६ ) पद प्रकाशाभ्यासः ( षोडशिक्षात्तूरतिराचार्यस्वः ) २४५
पद प्रकाशः खँडः ( षोडशिर्यंगनादि ) … …
पद हितियः ( षोडशिर्यंतोत्रादि ) २५१
पद भनायः खँडः ( विशाखपट्टनार्थः ) … …
पद चतुर्थः खँडः ( महानाथाधीकरणम् ) … …
पद पञ्चमः खँडः ( चतिरांगकन्ती प्रधानानि ) २६६
पद षष्ठः खँडः ( रात्रिपरियम्याति ) … …

( १७ ) पद द्वितीयाभ्यासः ( चतिरांगनेषवामाध्यमाभ्यसः ) २७२
पद प्रथमः खँडः ( भाक्षणस्वर्णविविन्धः ) … …
पद हितियः ( भाक्षणस्वर्णविविन्धः ) २८२
पद भनायः ( तदाङ्गस्वर्णप्रधानः ) … …
पद चतुर्थः ( नीद्रानगाधिविनधियः ) २८१
पद पञ्चमः खँडः ( तष्णाधिक्षरकामी दीर्घः ) २८५
पद षष्ठः खँडः ( ग्रामस्वरूपकृतियाः ) … …
पद अष्टमः खँडः ( छठे दाप्रयानयोगरागः ) २६२
पद पादः खँडः ( विद्वेशक्षी विग्रहविविन्धः ) २६३

( १८ ) पद द्वितीयाभ्यासः ( गावामयनस्वरूपः ) … …
पद प्रथमः खँडः ( चामुन्ने तीस्वशक्षानि ) … …
पद हितियः खँडः ( पञ्चश्रवविविन्धः ) … …
पद भनायः ( गावामयनप्रधानः, भार्दिखानामुक्तिसामयनयोग पार्थिक्षेपापापादि ) २२३
पद चतुर्थः खँडः ( छठे दाप्रयानयोगरागः ) २६२
पद पञ्चमः खँडः ( ल्पतस्मानान्तिविभिन्धः ) २६०
[ १ ]

पच चतुःखः: (दूरोपाध्यायंनम्, चक्षुवस्त्र- 
स्वार्मसूक्ष्मं च विधिभाष्यानि ) ... १४६

पच समं: चतुःखः: (दूरोपाध्यायंने छपदेशा: ) १४६

पच चतुःखः: (विपुवत: प्रकर्षतिविचारी:) १४८

(१५) पच चतुर्विधाय: (पच हाद्यायानोदयम्) ... १४६

पच प्रभासं: चतुःखः: (भरतवाद्यागविभाषादि:) "

पच द्वितीय: चतुःखः: (बृहत्याद्यागविभाषादि:) १४६

पच द्वितीय: चतुःखः: (व्यजनवाजनयोर्पिविकारी:) १३२

पच चतुर्विधाय: चतुःखः: (दोषवाजप्पा देवतादिविचि:) १५३

पच प्रभासं: चतुःखः: (बृहत्यान्वितंनानादि:) १५६

पच प्रभासं: चतुःखः: (प्रज्ञावाच्छा सुतानादि:) ... १५७

(२०) पच प्रभासाधाय: (पवदाना माथ्य द्वितीयं च) ४००

पच प्रभासं: चतुःखः: (प्रमाणस्व देवतादि:) "

पच द्वितीय: चतुःखः: (प्रमाणमार्मवचनसम्बंध:;) ४००

पच तृतीय: चतुःखः: (द्वितीयाध्याय देवतादि:) ४१०

पच चतुर्विधाय: चतुःखः: (द्वितीयाध्याय विभाषणे;) ४१८
<table>
<thead>
<tr>
<th>শব্দঃ</th>
<th>স্থানঃ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বস্রঃ</td>
<td>(যথঃ)</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দারঃ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দানাম</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাস্বাম</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দানাভ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাস্বতান্ত্র্য</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাক্ষরায়</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাক্ষর</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাস্বরাণায়</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসিন্দাস্বরাণ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণায়</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণ (যথঃ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণার্থার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণার্থার্থার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণার্থার্থার্থার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণার্থার্থার্থার্থার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বাসিন্দাস্বরাণাভ দৃষ্টার্থ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>শব্দ:</td>
<td>সংখ্যা</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বলন</td>
<td>৪১৬,৪১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল</td>
<td>১৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (কামকান্ত)</td>
<td>১৭৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বাহুয়া)</td>
<td>১৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বৃহদ্ধ)</td>
<td>১৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুং)</td>
<td>১৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯১</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>১৯৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০২</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১১</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১২</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২১</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২২</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্যালজ্বল (বহুম)</td>
<td>২৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>বাবাঃ</td>
<td>এক্ষণে</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রচূড়ান্ত</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রচূড়ান্ত (যাকান)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণানুমান</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণী</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণপঞ্জিকা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণপ্রতিক্ষণ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (চন্দ্রচূড়ান্ত)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণী)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপঞ্জিকা)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপ্রতিক্ষণ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণী)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপ্রতিক্ষণ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপ্রতিক্ষণ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপ্রতিক্ষণ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বর্ণবিজ্ঞান (বর্ণপ্রতিক্ষণ)</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>শব্দ:</td>
<td>পাতা:</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>অদৃশীন:</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অগ্নিগৃহ:</td>
<td>২৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বনবজ্জ:</td>
<td>১১৫,২৪১,২৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>মাদারুন্নারি</td>
<td>১১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>ববকেশ্বর:</td>
<td>২৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>কর্ণদীপ:</td>
<td>১১</td>
</tr>
<tr>
<td>কর্ণদীপেরঞ্জন:</td>
<td>২৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধর্ম:</td>
<td>১১০,১২০</td>
</tr>
<tr>
<td>জুন:</td>
<td>২২১</td>
</tr>
<tr>
<td>আমতস:</td>
<td>২৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>আন্তান্তি:</td>
<td>৩৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>আত্নদ্রষ্ট:</td>
<td>১৬৫,৪১২,৪২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আত্নদ্রষ্টা:</td>
<td>৪১৩,৪২২</td>
</tr>
<tr>
<td>আত্মদ্রষ্ট:</td>
<td>২৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আঘ্যাবান:</td>
<td>৩০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>অটিত: (চোদ:)</td>
<td>১১৬,২২২</td>
</tr>
<tr>
<td>অটিত্ত্বার:</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>পাপিস্ত:</td>
<td>১৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>পাপাধ:</td>
<td>১৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রাদুর্ভা:</td>
<td>৫৭৮</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রার্থী:</td>
<td>১১২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিস্পর্ধিত:</td>
<td>২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিস্পর্ধিতনাম:</td>
<td>২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিস্পর্ধিততেজন:</td>
<td>২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রিয়বন্ধু:</td>
<td>১২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রিয়বন্ধুনাম:</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রিয়বন্ধুতেজন:</td>
<td>২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অংশ</td>
<td>দুটি</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>২২</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>দুটি</td>
<td>৪০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**স্থান**:
- ১০,২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২৭
- ৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩

**স্থান**:
- ৪৪

**স্থান**:
- ৫০

**স্থান**:
- ৫১

**স্থান**:
- ৫২

**স্থান**:
- ৫৩

**স্থান**:
- ৫৪

**স্থান**:
- ৫৫

**স্থান**:
- ৫৬

**স্থান**:
- ৫৭

**স্থান**:
- ৫৮

**স্থান**:
- ৫৯

**স্থান**:
- ৬০

**স্থান**:
- ৬১,৬২

**স্থান**:
- ৬৩

**স্থান**:
- ৬৪
<table>
<thead>
<tr>
<th>শ্রেণী</th>
<th>পত্রি</th>
<th>বৃহস্পতি</th>
<th>ব্রহ্ম</th>
<th>ভুত</th>
<th>দেবদর্শন</th>
<th>মহাভারত</th>
<th>মনুশোক</th>
<th>ভাগ্বতপুরাণ</th>
<th>মহাভারত</th>
<th>ভাগ্বতপুরাণ</th>
<th>মহাভারত</th>
<th>ভাগ্বতপুরাণ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১২</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>২০</td>
<td>২</td>
<td>১২৪</td>
<td>৯৭</td>
<td>১২৪</td>
<td>১২২,৩২১</td>
<td>৪২,৪২৪</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
<td>৪২৪,৭৪২</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Digitized by Google
<table>
<thead>
<tr>
<th>শ্রবণ:</th>
<th>প্রাতঃ</th>
<th>বিকালঃ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>নবমিঃ</td>
<td>২৫১</td>
<td>২৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>শেষমাস:</td>
<td>২৫৩</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অক্টোবর:</td>
<td>২৫৫</td>
<td>২৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>নভেম্বর:</td>
<td>২৫৭</td>
<td>২৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>ডিসেম্বর:</td>
<td>২৫৯</td>
<td>২৬০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>প্রথমরা:</th>
<th>বিকালঃ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১১২,১২২,১২৩</td>
<td>২৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৩</td>
<td>২৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৪</td>
<td>২৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৫</td>
<td>২৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৬</td>
<td>২৪৭</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৭</td>
<td>২৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৮</td>
<td>২৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৯</td>
<td>২৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫০</td>
<td>২৫১</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>প্রথমরা:</th>
<th>প্রাতঃ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>২৫১,২৫২,২৫৩</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫৫</td>
<td>২৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫৭</td>
<td>২৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫৯</td>
<td>২৬০</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬১</td>
<td>২৬২</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬২</td>
<td>২৬৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৩</td>
<td>২৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৪</td>
<td>২৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৫</td>
<td>২৬৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৬</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৭</td>
<td>২৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৬৮</td>
<td>২৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫৯</td>
<td>২৭০</td>
</tr>
</tbody>
</table>


॥ भनिषेमकार्यसूची ॥

( कहाँहूँस्तः )

"धवानिर्मितष्टोपं संभेषं भोति शरीरे।
व पूर्व चालिसो इलादृशमुष्मिन विनिमयेत्।
दीपश्रोतां विनिमयेत् शैलापि पटमलालयोभिरस्तिष्टम्।
ज्ञते प्राविनोपायो लक्ष्यारा वर्णनादेवः।
हुलाम दीपाकातः, कार्यः दीपा चित्तानिधिभि।।
दीपितो निवृत्तेऽवस्तुम बङ्गवेद चौरकातादिभि।।
बादग्राभः दीपितोऽवस्तुम चित्तिलाब्रह्म गुणवेदः।
रूपम् बाह्यप्रकरणम् विनिमयेत् शीर्षविकाली।।
शून्यक्ष प्रायोगिकाय खालः, ख्याप्रीयादं ज्ञायपाहस्तः।
शूर्वा, शोभा रविद चित्रार्कारे वर्णवेदवेत्।।
पातिष्ठाने विनिमयेत् शीम वाहिका मुप्सादच्योऽवेत्।।
चलिन्धिर्रितिलहस्तम् खालः, ताज्जुतम् मयाधिति।।
दीपा मवावधायै भैति, नवनीपर्यस्तः।।
दिनस्या तदात् खालः, वेदिन्द्र्यासिनी स्वेतु।।
पद्मिनिपाध्यायेभिः प्रायोगिकाय पूर्णः खिलाः।।
<table>
<thead>
<tr>
<th>বন্ধন</th>
<th>পঞ্চ</th>
<th>বল</th>
<th>অস্ত্র</th>
<th>বস্ত্র</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>শ্রীকারকার্তক</td>
<td>১৪১</td>
<td>রিত</td>
<td>১১৪</td>
<td>১৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীরামকিশোর</td>
<td>২৭১</td>
<td>নরম</td>
<td>১১২</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীরামকিশোর</td>
<td>২৭১</td>
<td>নরম</td>
<td>১১২</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীরাম</td>
<td>১১৬</td>
<td>নরম</td>
<td>১১২, ২২৫, ২২৫, ২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীরাম</td>
<td>১১৬</td>
<td>নরম</td>
<td>১১২, ২২৫, ২২৫, ২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রীহরিশচন্দ্র</td>
<td>১৪৪</td>
<td>নরম</td>
<td>২২৫</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[[পঞ্চালিকচক্ষানুষ্ঠান]]
न प्रकाशितोऽन्यकार्यसूची न

( महारामे: )

"वचनावलीभीतं स अतिरिक्तं यो युक्तः
स पूर्व विशेषतः सम्प्रदायम् विनिष्ठेत्।
दीच्छवीया निर्धारित् श्रोत्रिय प्रतीसंवार्ततिः निमानिः।
कृते ग्रामोपसंगमम् वंश्या वचनादश्च।
हुला हीचातुश्च, कार्यं हीच्छा विशालिनानिर्दिशिः।
होत्सो निर्धारिते भवत् चिन्होत्सदानिष्ठिः।
ग्रामार्गं हीच्छवीया भिन्नेषु भवत् मानवेत्।
होमं वर्त्तादानाय विवीर्येत् होमविलाशिः।
घटकं ग्रामोपसंएत्र ज्ञातो अन्याययात्र अज्ञातवेन।
हीना, होमं रोके निबद्ध ग्रामोपसंहे ग्रामान्येत्।
पातिज्ञं निर्धारितं होमं माहुषं मुपासुदवेदं।
पारम्भिकं विनिष्ठतं शोभा वाचवथा मुपासुदवेदं।
हीनभोज्ये दिनक्षेत्रां च चाहुं, चतुर्वेदेन वाचवथानं।
हीनां वाचायणं निषिद्धं, व्रत्योपवयजनं सदेवं।
परम्भासमथे ग्रामोपसं प्रायं ब्राह्मणार्थं ज्ञातः।
प्रातः प्रवर्ण सुहास्य, प्रवाचुसरवेदिनः ।
श्रावे हि द्विविश्वम्, द्विविश्वानं च मणिपन् ।
पश्चात्तदसः स्वयं निभायतोद्वृद्धरी मिता ।
द्रविषयस्यानसोधकः सत्ता गर्त्युगप्रवानः खनितः ।
विधाय फलवाक्य्यां तान्त्र्ये कुर्याग्रहदा खरम ।
निर्विवेकावणागानमन्त्रोम्यं पशु मार्शेत ।
प्रेक्षाविचित्रपात्राभि दिर्घवर्त च च स्तेषान्तरे ।
पाण्ड्य चारादिने लेवा सहे यूपं समुक्षेत्वे ।
गृहस्योक्तवर्षानूठं समाग्मण संहं ततः ।
वैश्वेजनानि भुलामि सोंम प्रावादिर्यि बानायेत ।
हृदिष्ठाने श्वापियतः मन्त्रियाराससाधतीर्थिः ।
प्रवुच्चारसि सोमपाषणां महाराजे ख्वायासितुः ।
प्रवृच्छारसि सोमपाषणां महाराजे क्ष्यावलितः पुरा ।
स्वात् प्रातरतुवाचारमुपाकरणं मादारात् ॥
व्यस्तिवर्त्यं प्राती प्रचारः स्वादः दशिर्यसि ॥
तपांशु प्रदावभो डुला च महाभिषव मार्शेत् ।
तपारशु मक्यिर्यं च डुला रिसं तु सादेवेत् ॥
प्रवेदेष्वानां तपासेवर्णीला सादेवेत् खरे ।
यो शैवानामसः स्तु स्वीकारित पवसा प्रहम् ।
श्रवः श्रवं द्रिकवेन, श्रवो सम्यं तु श्रुतिः।
ज्ञानीलावयं मन्त्रावतिपाटावत्मिनां प्रहारन्।
ज्ञानीकाऽऽ खुद्यो प्राशा: पवानपर्यङ्गोऽवः।
पूर्वेशुरुऽक्षेत्कालो परमाध्वाकश्चिब्।
ते द्रविष्यविश्वासाणां प्रववधर्म पर्यं ते।
व्यक्तासंबंध मानवेच पशोः कृयांदुपार्थितम्।
कवनीयपुरोहिताभिषिक्तव्यवहारा श्रीन्रूपायवम्।
हुला ग्रंधे, कवस्मिन्चावहारास्थिक्षषष्यी।
कक्षमवादिशानु हुला चमकानपि छूटति।
संरथ्युपेश्वरामध्यस्थसाधनगरांकातः।
षाव्यस्तोबेध अहः इं प्रात्मवणसंप्रिति।
माधवबीने सु सवने पुरोहितः प्रशोभंतः।
सप्तो महत्त्वीयः स्थान पवसामिन संसूति।
दचिरमें सुलूतें दमाणु दचिरंशालो यवायवम्।
महत्तियांस्वातः हुला माहेन्द्रेश समायते।
दत्तीयसवनार्थ भादिबाहर्ष माचरेत।
भार्वेश सुवीताय प्रस्थमः प्रसरत्वम्।
सावित्रवैश्वेदीवाच्यी प्रस्थों, सीम्वस्मर्दावा।
पाण्डवतपाटूः यज्ञायणीसंस्कारः।
भाजिमावतवधः स्थान चन्द्रीयाशारीयोजनम्।
समासे सवने पवातु कृयांदुपचयं ततः।
कृयादुपद्यमेदः मत्रवज्ञायं वजेत्व गान्।
देविका निजवेदू देवसुवासापि यजूनीर्वाच।
रघुसे बेदि मानेय सिद्धान्तिश्चरीक्षितः।
“
|| सम्बद्धकोषः ||

चव सवंततुप्रचानभूमी व्योःतिद्रोमः सतसंख्या दृश्य वास्कव-प्रविष्टः। संख्याविषेकनवर्णनारम्। ततवेदनस्वरुप व्योःतिद्रोमः
सतविषयविश्लेषण चन्द्रिन्धोः; चन्द्रिन्धीतः, छत्रपति, 
वाराणसी: पालमयीमभेदित सत नामानि सम्बन्धः।
तत यज्ञायुवनीयाचिन्तेनिधो-सवारणता वचन सम्पत्ति; च चारो
विषेकः। च एवाल्लकोमादीवी वचन सार्वत्रविद्या रतो
वाचिनः: प्रक्षातियाम वसुन्धरः। च द्वितीयवेदी प्राच्यतातः:
क्षेत्रियाणुवृद्धो देवार्चोर्षिनः। तत: पञ्चदशाध्यायान्तोऽयोः: चक्षुयोक्तबन्धनी विषेकः चन्द्रः।
तत: चन्द्राध्यायवर्णमियः वाष्पकहः चोऽविश्लेषण सत्य 
विषेकविष्णुयोंमितिसिद्धिः।
तत च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च च
वाचिनः: प्रक्षातियाम वसुन्धरः। च द्वितीयवेदी प्राच्यतातः:

एततःतथासु शुपशीमेव गवामयनमु, चन्द्राध्यायः, चादि-
वाणमवनं चेति दीर्घ वास्कव प्रवर्तित दृश्य तानि। तत अहू
चाल्चालाध्यायेर्वेकैः। तत्रापि गवामयनमु प्रकाशः।

tat: पञ्चमध्यायवर्णायं विषेकविष्णुयोंमितिसिद्धिः चादि-
वाणमवनं द्वारा चाले शुपशीमेव चाले दीर्घ वास्कव प्रवर्तित 
चाले।


चब सर्वकान्नानेत्री ज्ञातीधेम: समर्पण दृष्टि यात्रिक-प्रक्षिपि:। संख्या विशेषनन्तानम्। तत्रस्वामीय ज्ञातीधेममः सतविश्लालत श्रवणमः। सतविश्लालत प्रवर्तकमः। चतुष्ठः, बोधयः, रामः, वार्तायः, पौरिवैभवेऽति यत् नामानि सम्प्रदायः। तत् ग्रामायन्नीश्चेत्रग्रामकेलिमानावः यस्मि समाति:। व चायो श्रवणमः। व पालिकामर्तिन्द्राभीं यस्मि सार्यस्युपूर्वः को वाणिज्यः प्रभुत्वाय दुस्तुः। व रुपांतरायेऽव भावितस्वतः। चक्रधिवाचतुर्यः श्रावणाहर्विनिश्चितः। ततः। पशुद्धराध्वाचार्योपनाथः। बाटुर्योक्त्रकान्ती विशेषे चर्मः। ततः। बोधयाध्वायी-यात्रायहुः। सर्वं चोणिसमस्तस्य तथा विशेषविविधोत्तिष्ठता:। तत् जये सतद्धार्मिकायपशुमहामहामतिरामविवध चु-प्रदः। यथे सार्वभौमायोग्यमेयेन चतुःसंको ज्ञातीधेमः। समाजातः।

परशुद्धराध्वाचार्योपनाथः। पशुद्धराध्वाचार्योपनाथः। पाःद्री-ख्यातामायते तौति तौति ग्रामायन्नी चतुर्यवर्तक दृष्टि तत् तत् जये सार्वभौमायोग्यमेये। तत्रापि ग्रामायन्नम प्रक्षिपि:।

ततः। पशुधराध्वायुविधायो दिविनिरधेयाद्वास्मास्मिनण्यायस्यदृष्टिः परायमः। च चायो द्वायस्य चतुर्यपरिशिकाक्षेलन-पूर्व चित्रितो भागः। समापितः।
पवास्विषिष्ठोमियानुठेयाना मिश्रायापनशर्मां कारकोपनिविदं
सप्तसत: क्रमवर्तम यदू विचारेकालेसंही, तद्येकास्विषिष्ठोमियो-
कर्मां नारायणपणरिव्यते सूचीलेन सभूधीत भिन्नम्

कलिकाता । } सामग्री ऋसाहरत्रशर्मां ।
संवत् १८५१ । } ( संवाचः )
|| शतरेखाबाल्याणम् ||

|| चथ तत्तीर्पण्यिका ||

(तप)

|| प्रचाराभयस्य प्रथम: खङ्गः ||

---

|| अै || यहीवर्त्य वा एतदाव्यभागं नव प्रातर्यंगा

| यस्माति नवर्भिष्किप्सवस्माने सुवते सुते लोमे दशमं

| दश्याति दिशार द्वितारासं दशमं। सो ना सभा

| वायुर्य यंसति। तेन वायु उक्तवानैनक्रायणं

| यंसति तेनेनक्रायणं उक्तवानु मेवायर्य यंसति। तेन

| मेवायर्य उक्तवानाधिक्रिन। यंसति। तेनाधिक्रिन

| उक्तवानेनै। यंसति। तेन प्रकाशमणिना उक्तवानु।

| वैश्वदेव। यंसति। तेनाधिक्रिन। उक्तवान्तवारकं

| यंसति। न सारकं। यही श्लोक। वाच्य। तु सरकं। ते

| तु के। च वाचा। यह। यस्माति। ते। उस। सर्वं। श्लोकं।

| उक्तिनो भवनि। य एवं वेद्म्। १ ॥
रत्नयामालास्मृति ॥

नीऽशेषाय नमः ॥

भाषाय निनिष्टः चूतः मध्यवाक्यसः पोदणाम्।

यजमानपुरसः सुवति सापविद्वतसः।

दृश्य मात्स्यायनसः निन्द्वय प्रचवयमसः निद्वन्द्वस्वयः प्रवृत्तीते—

"प्रकोक्स्य वा पात्षण्य प्रचरः; नव प्रात्सर्थाय ग्याल्लोऽन्ते, नवभिः

बैविष्यवयनाय सुतवति, सुते सोसम दशमं दशाति, दिति द्वादी मध्यमं

दशमः सी सा स्मार्याः"—द्विति। प्रचवाययं 'यत्' ग्याल्लोऽन्ति, ततः

'प्रकोक्स्य वे' एद्वावायावाद्य पञ्चाण्याः सुकूः, तद्वित्यदेवतासः मध्यायः

सिद्धवति:। नवेयाद्यना ग्रहसम्भवं एवं खातीियने। प्रातः सवने

एद्वावायमपेता वाधस्याद्यो ॥ धारायणः नवस्मार्याः ॥

व्याल्लोः।

• वा जनार्दायम द्रति ज्ञानम्; नाम्या सि नवस्मार्या दृवें। वत्तेब ब्राह्मणायाये

तथा: सन्तं ब्रह्मः; धारायण: शेषा सन्तवानादीनां प्रवाहं सर्वमां (६.४.१.)—

प्राय्याल्लोः। ततः "सन्तर्मादि-प्रवाहं ग्राहाद्याः"—कार्याः (२८)। जापस्वरी—

स्वामः—"धारायणां चतुर्विंशे नस्ति, सर्ववाती सर्वस्मानुसारः"—द्विति (२०.१२.१२.४.)

वणूः "जोतिश्वद्यायमालास्मृतिः एद्वावायावाद्य—द्विति (४.४.१.), सोः च "सत्

'ब्राह्मः एद्वावायावाद्यमेवास्वयः; शीर्षा साम्लिः"—द्विति (२०.४.१२.४.) विद्विषयाद्विषयविज्ञानः

ग्रहादायमालास्मृतिः; तथा आमिनुसार व्यायिक वि विद्विषयाद्विषयविज्ञानः।

. + यथै श्रीमरस एभिरिति द्रतः; वैवेद्यादीनि प्राचार्यि; दृवः तै सारि तीव्राः

रस्युपुरुषादिनि विनिष्टतिनि। "दुर्दुहोर्निहितादि—द्रति (पाठ १.१.४५.) कार्ये चितः

प्रवेशः।। ते व द्रष्टा अथादीनि वयंविवाहं सर्वः:। तानु मरिषयामाह्—उपायर्षेकः;

द्वारासः, एद्वावः, िस्म्यववः, आविष्टः, ग्राहः, सारि, यमुनः, द्रष्टः, मुखस्वति

नव धारायणः; तथ एद्वावायावाद्यविद्विषयाः; च चतुर्विंशा धारायणः; एद्वावः;

वेदीन्द्रियं चतुर्विंशितं मात्राः दण्डुः; यथो व्यवहाराः; शास्त्री ब्रह्मसः मध्यायः

द्विषयेष्ठानः; थक्क्कि यु जलालोधिकः—चंपः, िस्म्याः, दण्डुः, िश्रीिमी अवेदिति

वज्रवेदयासः वसिकम्। एव वज्रवेदयासः नवेय धारायणाः।। श्रीकृति श्रीयोविनायकः

Digitized by Google
"isableṣika. 2 1 1

‘तवा विष्यवाणाके शोपे व्यातारे ‘मवैनि’ नववशाब्धि:; ‘ढवैि:’--- ‘पवायी वायता’--- पववेक-स्वूँ: ; ‘हविजुतवि’--- रति दिनोियः, “पवस”--- रति दतियवः ( स० शा १ ९ १ २---१)। एवेऽ निकु द्वेषु नववशाब्धि ज्ञानो विष्यने, ता शाविविवल्लि: नौवलो। एवं ‘खैरो’ विष्यवाणाके शोपे व्यातारे: ‘खैरि’ रति रयूः: ‘दमम्स’ प्रभुः; याविविवल्लि: नववशाब्धि। यथाचार्यभवयि: नववशाब्धि। एवं ‘खैरो’ विष्यवाणाके शोपे व्यातारे: ‘खैरि’ रति रयूः: ‘दमम्स’ प्रभुः; याविविवल्लि: नववशाब्धि।

यथाचार्यभवयि: नववशाब्धि। तयाचार्य्रो दसमलेख यद्वीवतः। ‘याविविवल्लि: दसमो रखिते, ते दतियवः बलिति’--- रति उत्तरवचनानि ५। तवा च दसमलेख सववि: सववि: ||। पत्वेव ‘दतरावः’ विष्यवाणाके शोपे व्यातारे सुवाँ ‘विद्वारः’ दमलेख

इति दशोऽसि शैल भावय ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति। वव: बवप्पि: निगुम्वि:। चित्रेण शिष्यवाणाके शोपे ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति। तव: विद्वारः। सववत ववचा शाहवः: चित्रेण शिष्यवाणाके शोपे ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति। ववप्पि: निगुम्वि:। चित्रेण शिष्यवाणा शाहवः: चित्रेण शिष्यवाणाके शोपे ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति। ववप्पि: निगुम्वि:। चित्रेण शिष्यवाणा शाहवः: चित्रेण शिष्यवाणाके शोपे ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति। ववप्पि: निगुम्वि:। चित्रेण शिष्यवाणा शाहवः: चित्रेण शिष्यवाणाके शोपे ज्ञानाधारानि शिववमे नियमागाजागिरिति।

‘बइ नववशाब्धि निम’ दतियवः बलिविवल्लि: दसमलेख सववि: सववि: ‘मवैनि’--- रति दशोऽसि १९ १२।

‘वाचि पैिवकरकादिविम सवधि’--- रति पािो ५ १ १२ ।

‘तत्त्वो नूतिपािो नूतिपािो’ ( अ० शा ५ ४ १ ), शाविविवल्लि: नववशाब्धि:। नूतिपािोनि: "विष्यवाणाके शोपे ज्ञानो यववि:”--- रति तैो शोऽनि ४ १ ५। आखार्यो नूतिपािो नववशाब्धि ( अ० शा ५ १ ५ १ )। तमेव वैसिनि: ज्ञानाधारात्तीति: सिद्धानि: कार्यवेद ( ५ ४ १ चविति: )

|| विद्वारः: प्रातः चववनशेषम्यिति श्रेष्ठः, न तैो ज्ञानाधारः; तथाचीर्याराज्यावः एवणात्त्वानिष्यवविवल्लि:।
गङ्गनोयः *। तथा सति प्रशान्ता स्तौतियां च सङ्क्षासार्यं भवति। तद्विदं 'सो सा सचा'—द्रतिवाकोनोष्ठेत। द्विकारो निपात: स्ववसार्यं: सन्, बौद्धपक्षां तस्मः साहसां सम्बधते। तथा सति 'सा' च प्रसाधा, 'सा' च स्तौतियांस्वेयुः भवति। 'सचा'—द्रवर द्वितीयो मकारसमर्थसः। तस्मःसुपुरगे सति 'सचा' तुल्येऽसमुः भवति। एवं सति यथा बाध्यपवभावक शोषक्ष दस्यवस्मभः। तदा प्रज्ञगङ्गला वाणि प्रहस्यबखो द्रवर इव्यभिप्रायः।

वध प्रज्ञगङ्गले एदावमानां दचनां मधे प्रथमं दचं विधाने— "वायथं ग्रंति, तेन वायथं उक्ष्यवान्"—द्रतिः। वायु-देवता यथा दच्छर सोऽर्थं 'वायथं',— "वायथं याष्टि द्रृश्यः"—द्रवादिकः (सं०१.२.१-२.) तदं श्रथेतुः। 'तेन' ग्रंथनेन 'वायथं' प्रथ: 'चक्षुऽवान्' वशवान् भवति। यथापि वायथं द्रवको भौतो नासिकं, तथापेनद्वायवस्म प्रहस्य पूर्व्यभागो वायथं द्वीप्यते। स च प्रथमम् "ता वायो भूत"—द्रतिः (सं००७.२.१.) केलबवाद्यटकादेवतानेन मन्द्रथ गढ्यते, तेन वायथं भवति; प्रवात् "द्रवसायु इसे चुरा: "—द्रवतनेनभद्धिताद्यटकादेवतानेन मन्द्रथ (सं००२.१.४.) गढ्यते, तेनेन्द्रायवेोपनिष्ठसमु भवति। "पति एव वायोस्तवेंद्रसमु तैयसिरीया

* "पिरू प्रति द्रवर"—द्रति (१०.२.१.) भाष्यायानोक्तः, द्विकारो दध याग्णामु, क्रमीयानं स् "पिरू प्रति द्रवर: "—द्रति (७.१२.१.) भाष्यायानोक्तः। साँवं स्वात्मविनायकं प्रायश्चितकं च एवाय भवति: (भाटो चरो १०.२.१; ५.१.)। क्रमोपिदीपि द्रवराण्यें: प्रशस्यां भौसी मन्द्रथां एव। स भाष्यायानोक्तः। तथापि— 'तेन श्रथेत्' बाध्यपवभानेन दोषसामय: चैव: भवः: सयन्नीविन मायुस्यबृहस्पतिप्रस्वादिकः। ‘सोंस’ सदासंसार विमानसं हेदी वस्थ: प्रज्ञाति: सवितांगत्व विद्यांहरुस्मन् पले उत्त मित्रा दराणसहिष्ठुः।“—द्रतिः (१०.२.१, ४, ५।
ढतीयप्रतिक || १ १ १ ||

चधीयय्यन― "ञञञञञञञञञञञञ strncpy सञञञञञञञञञञञञ strncpy हर्वार्ययय्यै―ञञञ (स०० ४.४.७.४. ) #। तद्भवस्मषमणुर्यण्य पञञञ, स्रेवलेन वञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञञ�
विषेषेतं वेदावताकलात् 'वेधावम्'। एवं सर्वचं प्रस्त्रध्वनियोरिकाः
वेदावताकलं दृष्टान्तम्।
सतमं दृष्टं विषेषे— “सारस्तते स्थिरति”—प्रति। “पावकः
न: सरस्तती”—प्रवादिकः ( सं०१.२.१०-१२.) सारस्ततकृष्णः।
नन्दु पूर्ववदन्तापि द्रास्त स्थलवातं कुतो नोपधस्ते? प्रवा-
ध्वन्ह—“न सारस्ततो प्रहोधित्वः”—प्रति। प्राख्यमय्यकाँको
सारस्ततमक्ष्यापिभित्तितात्, ब्राह्मणे विध्यवाच्य प्रहाभावः। तत्री
प्रहोक्षेष्ट्विभिष्म ध्वन्हस तद्वायिकं घनं सारस्ततम
सिलामध्वन्ह—“बाजु तु सरस्तती, ते तु केव वाचा प्रहा
ध्वन्हते, ते श्यामवेव श्यामोक्षुयः”—प्रति। सरस्ततीहि न बान्वेता,
प्रहां च वाचा प्रहामाष्टालात् सारस्ततलम्, तेन सर्वकालो ब्रहः
‘श्यामोक्षुयः’ पद्धतयथा भविष्यत्।

वेदज्ञ प्रधमं स्थिरति। “उक्तकालो भविष्यं ते एवं वेद”—प्रति।
तस्मां वेदितः सवें प्रला: स्थवयों भविष्यं, प्रधर्मवस्तसुष-कालीः।

प्रति चीमाययाशास्त्रविनोचितं माध्वीये वेदाभ्यस्तकाँ
ऐतिहयार्यालाल ठाययप्रभिहीयायं प्रधमाभ्ये
प्रधमं: कृष्णं: ॥ १ ॥

॥ पच द्वितीयं: कृष्णं: ॥

प्रधानां वा पेतेनार्थसमेतः यथां गर्म स्मार्यत दैवता
प्रहेगे श्राहते’ सुन्दरन्युक्त क्वां प्रहेगे निघते’ सुन्दरन्युक्त

Digitized by Google
दक्षान्नाद्रः पुढे ग्रहाते य एवं वेदेतठे व यज्ञानुस्तात भिवौक्यं यत् प्राचीं तत् चालातीनंत-तदृष्टम भिवौक्यां हुं न दृष्टा संस्कृरोत्तीर्थि वायुं श्रांति 'तच्छाद्राहुवायुः' क्षाद्रः प्राणो रेतो रेतः पुष्पस्य प्रार्थम संभवतं संभवतीति बद्धायः श्रांति 'प्राण मेवायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' श्रांति यच बाय प्राणस्तदुपानो 'यदैन्द्रवाय' श्रांति 'प्राणाय- पाणावायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' मेवायशं श्रांति तच्छाद्राहुवायुः पुष्पस्य प्रार्थम संभवतं संभवतीति यज्ञोपायवर्षं श्रांति थशुरेयवाय तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रित्विन श्रांति तच्छाद्राहुवायुः कुमारं जातं संवदन्तं उप वै शुभु- वते 'नि वै व्याधिविवस्ति 'यद्धानियं श्रांति' श्रीम नेवायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' श्रांति तच्छाद्राहुवायुः कुमारं जातं संवदन्ते 'प्रतिभार्यति वै बीवा' चतो 'शिर द्रुति यदैन्द्रवाय' श्रांति 'बीव मेवायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' वैश्वदेवं श्रांति तच्छाद्राहुवायुः कुमारो जातं 'पश्चिम प्रार्थति वैश्वदेवानि 'भ्रानि' यदैन्द्रदेवं श्रांति 'नंदव्यायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' तच्छाद्राहुवायुः कुमारं जातं 'अच्छा वामानिभिभि' वावध सरव्यति 'यत् सारस्यं श्रांति वाच मेवायश तत्त्वस्य रेमार्थैन्द्रवाय' वै
जातो जायते सर्वभ्य एताभ्य देवताभ्यः सर्वेऽभ्य उक्षेर्भ्यः सर्वस्यक्षुन्दित्रोऽभ्यः सर्वेऽभ्यः प्रजादेभ्यः सर्वेऽभ्यः स्ववाहेऽय एवं वेदः यस्य चैवंविदुष स्त-च्छसन्नितः।

विभिन्तं प्रकाशश्रयं प्रसंसवति— "समायाणा एव एतवनावभ्य यत् प्रृत्त अन्याया देवता प्रथणी शराते न्याद्यद्वुक्ष्य प्रति न्यस प्रियते। यद्देतत् प्रजाध्यायः शरम मसिं, तद्विद्वत् योऽय्यश्चाया नाधारम। प्रत्येको आध्यात्मवत। यथाधिकषु शरे पृथक् पृथ्याव देवता प्रथणी,— प्रथमवते केलो वायुः, हृतीयचं तिन्नक्यवृह, टूटियचं यंत्रिर्मुखशास्तिवियाधिकारमत्त्वं वायुः; यथावृत देवता स्वराजन, तद्विद्वत् शरे 'प्रथाद्यामु षक्याणे,— "यालम्याणा"—"यथार्थानु "—प्रथातिरिज्ञ परस्तविवलिचर मङ्गाङकं कित्वे; नारायणोदयानुयावसायानुयाविब्धिकांविविधः अवालोकनं प्रकुळम्।

वेदं प्रसंसति— "समाद्यद्वेशान्याश्च वेदहेतु प्रियते य एवं वेदः। प्रथाद्याणा रस्तविवलिचर मप्रमाणाधिकारम्।

प्रकारान्तरं रूपं प्रसंसति— "एतद् वै याजमानसा-धामतम सिवोक्तं यत् प्रृत्तं; नारायणवेदभिद्यु-रूपं होता संस्क्रीतं। प्रजाध्यायः यथाश्च मसिं, एतद्व यज्ञमाणसा 'वधातम भिव' वाणां यरीर मविकल्य क्षत राधार्यामः, यरीरस्वधान्त्रोऽविष्य:। पूर्वार्थायण्यस्य यज-माण्यरीरनिष्पातहुमातिविधानात् (१२०४५४५४५) तद्भयामन,
ढं तृत्यबार्य गृहीरस्थ संस्थालादितिष्ठेनवापाध्यायम्; यज्ञादेहे तत्तात् 'एनेन' ज्ञामागेन 'एतत्' प्रणमणम् 'षेष्टतम भिव' चतिष्ठेनवोप समोपे द्रेरष्टोष मादरोष मिलवः। 'दृष्टि' एव समिश्च चाल्युः। तेषां मयं ममिवः। 'एतेन' प्रणमणसङ्गे 'एनं' यज्ञान माजाष्ट्रधातुपरं छोटा संक्ररोति, तत्तादार्शर्षं युक्तम्।

"वायव्यं वंशयति;" तत्तादार्शध्वं सरस; मासो रेतो, रेतं गुरुवस्त्र प्रवरं सङ्खयं: श्रक्रवतीति। यदायुः वंशयं, ग्रास नेि्वास स ततुं संक्ररोति। पूर्णिं क विदितवनं शरसतीतित (१२०) वाक्येनानुभवः। वसादार्शवं संगोगीं, तत्तादार्शभ्यं एव मासोः। 'प्राण्य वायु- कार्येङ वानुर्वेद्भ्रम; रेतं: प्राण्याधारवर्षराजवर्नियादस्तकलाधीति: माजः। ग्रासंपुरं तावदहं रेतं: 'सङ्खयं' चतुमाणानं चुरुः 'रुद्रवस्त्रे कार्येंग पिश्चिं प्रवरं सङ्खयं। एव मानितेन संक्ररोतायं समवीणः। तत्त्तवं होता यज्ञ- मानस्म प्राय नेव संक्ररोति।

विनियमं विचि मनुष्य सूति। "रुद्रवायमं संसक्ति;" यज्ञान भव मानसाक्षदानानो। ग्रास्यवायमं शांति, प्राणाशापवेवासः तदु संक्ररोति। द्वारास्यः मासो यवास्थ, तत्म निम्बांः- र्मोऽपाननववत्सः; द्रेरष्ठायुः च मानसानुर्भ्रमः। तत्तादाब तेन सरस्य मानसाणायं: संक्ररोः।

द्वितीयं विचि मनुष्य सूति। "मैसावस्त्रमं संसक्ति; तत्त्तादार्शध्वं गुरुवस्त्र प्रवरं सङ्खयं: श्रक्रवतीति। यस्मेत्रवार्यं

० 'दृष्टि' च।
शंसति, चचुरेवास्य ततृत संश्लोकितः—प्रति। सुविदार् "चचु-संश्लोकितः"—प्रति (तौ सं ६.४.८.८.)। मिथापञ्चमबाजस श्रवणा चचुर्वाम्बिधानानात् वचनोपि चचुःस्वरूप एव। तत्वज: चन्द्रालोऽचर्यालोकिताय प्रथम सुविदयते। चक्ष्यार्थर्यादगम्य- त्वादाश्रयितः प्रतुचाम्। वर्तविधि चचुःस्वरूपेण मिथापञ्च- बचीन यज्ञानवचारः संख्यः।

पतत्वे विधि मनूष्य शैवति—"अथाक्षिन् शंसति; तस्मात् कुमारं जातं संवेदनं, चप वै श्रवणेति न वै ध्यायमृती; यदा- श्रवणं शंसति, खोर्त्तेव भेभाय ततृत संश्लोकितः"—प्रति। चतुर्भ पर्वप युध सूक्ष्मेश्वराध्यं माध्यविद्यायः परस्पर भेभाय साहूः,—नानाविंशिः

पश्चातः विधि मनूष्य शैवति—“पतत्वे शंसति; तस्मात् कुमारं जातं संवेदनः, प्रतिधार्यति वै बोधा भयो धिर दृश्य; यदैौदे शंसति, खोर्त्तेव भेभाय ततृत संश्लोकितः”—प्रति। दोहायां ग्राह्यां वाल्स भवेश्वर भाष्य माहूः,—चय मिदानी। ‘बोधा: प्रतिधार्यति’ चतृतामा मादी गल सुभाष्यति, तत: धिर उच्चमय- तीति। एतस्य आपार्जः वैर्यनिमित्तलादिः च वैर्यमह- लाकृत्व तद्यदेशेन शक्ते: संख्यः।

वष्णू विधि मनूष्य शैवति—“वैभद्रेवं शंसति; तस्मात् कुमारो जातं; पतत्वे प्रवचनं; वैभद्रेवानानिश प्रकाश्यि; यदैौदे शंसति श्रवणवास्य ततृत संश्लोकितः”—प्रति। उपयोगे वालः: ‘पतत्वे’
द्वारकेश्वरचिं गणनातिष्ठितयाम्। यज्ञार्य श्रमं। सन्ते हस्ताक्षरं पदार्थं चेतसं प्रवर्तं। हस्ताक्षरका प्रवर्तं। तत्स्मात् वैष्णवदेववैयोगिनः सशक्तस्वार।

वसन्तविवि मनोयो आरहति। ‘सारखंतं शंसति। तत्स्मात् कुमारं जातं जगत्ता वागाविशिष्टं। सारखं सारखीयं, यत् सार्खं शंसति, वाच मेघवः तत् संख्याेति।’—दृतं। हस्ताक्षर प्रचारावश्च ज्ञात्व वह वह आरहति, भरतो ‘जगत्ता वाज्’ चक्षुं चक्षुं। वाच। सरसतोष्पलवा। तद्विधतेन तत्स्सभ्य। संख्या।

वेदितारं मनुष्यारं च प्रवर्ततार। ‘एव वे जातो जायते सर्वोम्प्रात्तिः देवताय: सर्वोम्प्रात्तिः देवताय: सर्वोम्प्रात्तिः देवताय: सर्वोम्प्रात्तिः देवताय: सर्वोम्प्रात्तिः देवताय। सर्वोम्प्रात्तिः य एवं वेदः यस्य वैविस्व प्रत्ययक्षां संक्षिप्त। ‘यस्य’ दृश्या यथोगावस्तुक्रेत्र वेदः एव एव पूर्वं स्रावेत्वतिपत्रं जातोऽपि पुनर्देवतातिदियो जातो भवति। यथो- 

बाये विदुषि यथा यथमानस्य दृश्या ‘एतत्’ प्रवर्तं शंसति, चोपि यथानं देरवतातिदियः पुनर्जायते। दृश्या यथाविद्यः।

उक्तानि भाष्यत्वः गायनादिनि। चर्मूिनि गायनादिनि। प्रवर्तनः नव्यवाद्वृत्त।।

दृश्य। श्रीमागायणाय सङ्कुचितं माधवीयं वेदार्थामुक्तं एतमेवमेवमुक्तं ज्ञातीयं। खः। ॥ २ ॥

दृश्य। श्रीमागायणाय सङ्कुचितं माधवीयं वेदार्थामुक्तं एतमेवमेवमुक्तं ज्ञातीयं। खः। ॥ २ ॥
प्रावशानां वा एतदृश्यं यथवर्गि सप्त देवता:  
शंसति सप्त वै श्रीपन्न प्राशा:। श्रीपन्नेव तत्ताशान्  
र्वधाति किं स यजमानस्य पापभद्र मार्दिष्टेऽति हु  
खास्य यो एक होता स्वादिष्ठचेतैव यथा कामयेत  
तथा कुर्याद् यं कामयेत  प्राशेनैनं अवशयानीति  
वायव्य मध्य लुम्बं नंदेश्चं वा पदं वातीयासेवेन  
तल्लुबंर्  
प्राशेनैवैनं तत्दं अवशयितं यं कामयेत  
प्रावशापानान्या मेनं तद् अवशयानीकैः नद्रवायव्य मध्य  
लुम्बं नंदेश्चं वा पदं वातीयासेवेन तल्लुबंर्�ährा  
प्रावशापानान्या मेनं तद् अवशयितं यं कामयेत  
चचुः शेनं अवशयानीति मैणववायव्य मध्य लुम्बं  
यं नंदेश्चं वा पदं वातीयासेवेन तल्लुबंर्छ  
चचुः शेनं तत्दं अवशयितं यं कामयेत  
श्रीचेनैनं अवशयानीवाणिज्य मध्य  
lुम्बं नंदेश्चं वा पदं वातीयासेवेन तल्लुबंर्  
श्रीचेनैवैनं तत्दं अवशयितं यं कामयेत  
वीर्येवैनं अवशयानीकैः नद्रवायव्य मध्य लुम्बं  
नंदेश्चं वा पदं वातीयात्  
तेनेवं तल्लुबंर्  
वीर्येवैनं तत्दं अवशयितं यं काम-  
येताण्डेन अवशयानीति वैश्वदेव मध्य लुम्बं नंदे-
इत्यत्त्व वा पद्य वातीयासेनीव तत्स्तुष्ण मन्त्रेनेवं तद्
यथैवतुं यं कामयेत वाचेनं यथैयानीति सारस्वत
संक्ष सुन्दरं शस्तिंचं वा पद्य वातीयासेनीव तत्स्तुष्णः
वाचेनेवं तद् यथैवतुं य मु कामयेतां सवरेन मन्त्रे
सवरेनाम न समयानीलेवान्य यथापूर्वं मुखु
जुर्जूं मंदेकसवरेनेवं तदृशः सवरेनामा समयैति
सवरेनाम न समयाते य एवं वेदं॥ ३ ॥

प्रकारसवरेष प्रकारमणं प्रत्येकं प्रत्ययत्ति "प्राचार्यां वा एतदुःखं
यतुः प्रश्नम्; सत्स देवता: शरस्ति,— सत् वै शरस्तिन्य प्राचार्यः शरस्तिवेव
ततुः प्राचार्य द्वावति"—प्रत्ति। गिरीगतवालिकावस्थितमाध्यायं
पूर्वोऽससुतृचकवस्त्राद्वितेवतानं च श्रव्यासायं तु मधृत्यु प्राप्तवर्णम्,
तेन यज्ञावलः गिरीग प्राचार्यं प्रवर्तित्।

पच ग्रोतराभ्यं प्रकारमणं साध्यं दर्शयति "किं स
यज्ञावलः पापभ्रम्य मात्रिवेति कः काश, योगसा होता यादिग्री
त्रेयिनं यथा कामयेत तथा कुर्यात्"—प्रत्ति। "पच" यज्ञावलः
"यः" होता खातं, तस्य "पापभ्रम्य किं मात्रिवेत्" पाप मणिग-
फलं, भृत्रजस्मश्च, ताहं फलं किं सम्पर्दितं समयं: ? प्रत्ति
प्रश्च।। चर्च्याय जन्या "एकं" यज्ञावलः प्रति यथा होता कामयेत,
तथा कर्मुः दशराति िस्यावर्गः।।

तच प्रस्थमतृष्णप्रभुरम् मणिगं दर्शयति "यं कामयेत
प्राचेनैव आयानीति, यायाय मधः सुवनं शस्तिंचं वा पद्य
वातीयातु, तेनेवं तत्स्तुष्ण प्राचेनैवं तद् यथैवति"—प्रत्ति। "यं"
यजमान मुहिष्क होता कामयेत। तब भित्र, तदुच्छते—‘पन’ यजमानं प्राषेन ‘व्याप्यानीति’ तदियुष्मं करवाषीति। एवं कामय-मानो होता ‘पत्र’ यजमानं श्च। सम्बिष्टं ‘वायुष्य’ तृत्य ‘वुष्य’ व्यायूः यथा भवति तथा ‘श्रेष्टे’ स्त्राभ्येत, न पठेरिविर्भर्त। ‘लुभ विसौहे’ देवता धातुः (तु २४।) भाषोद्रयायकार जयान्ते— एका सुरचं वा तदीय मैवः पदं वा ‘भटीयानाः’ स्त्राभ्येिते, न पठेरिविर्भर्त। तावता ‘तत’ तृत्यस्यथुः ‘लुभः’ व्यायूः भवति; तथा अति प्राषेक्यलेन पूर्वनिष्कपितस्य वायोः कोवः पन्यः ‘पन’ यजमानं प्राषेन वियोजयति॥

हितोयतृतृणरिमित मन्निः दर्शयति— ‘यं कामयेत प्राष्ठा-पानाम्यथा भैरं तदु व्याप्यानीत्वमर्यायय मस्तुः लुः श्रेष्टेचं वा पदं वातीयात, तेनैव तलुलं प्राप्यापानाम्यथा भैरैः तदु व्याययति’—देवत। पूर्ववत् व्यास्क्षेम्॥

तृतीयतृतृणरिमित मन्निः दर्शयति— ‘यं कामयेत चछवैः व्याप्यानीति, मेघावश मस्तुः लुः श्रेष्टेचं वा पदं वातीयात्, तेनैव तलुलं चछवैः तदु व्याययति’—देवत। पूर्ववत् व्यास्क्षेम्॥

चत्वार्थंतृतृणप्रमुख मन्निः दर्शयति— ‘यं कामयेत, भोलेरैः अवर्यानीत्वमाण्य मस्तुः लुः श्रेष्टेचं वा पदं वातीयात, तेनैव तलुलं भोलेरैः तदु व्याययति’—देवत। पूर्ववत् व्यास्क्षेम्॥

पंचमंतृतृणप्रमुख मन्निः दर्शयति— ‘यं कामयेत वीषेवैः अवर्यानीत्वमाण्य मस्तुः लुः श्रेष्टेचं वा पदं वातीযात्, तेनैव तलुलं वीषेवैः तदु व्याययति’—देवत। पूर्ववत् व्यास्क्षेम्॥

पध्युष्मध्यप्रकृत मन्निः दर्शयति— ‘यं कामयेताप्रमाणेः श्रेष्टयानीति, वैषेवैः मस्तुः लुः श्रेष्टेचं वा पदं वातीयात्,
तनेव तत्तुमध सहरवेन्त तद्द्व ब्यवहारित—द्रति। पूर्ववत् ब्याख्येयम्।

ससमात्मण्डुष्ट मनिषं दर्शयति—"यं कामचेत वाचैन ब्रह्मानाति, सारसत मध्य लुग्धं शंसियन्ति व अद्व वातियात्, तनेव तत्तुमध वाचैन्त तद्द्व ब्यवहारिति"—द्रति। पूर्ववत् ब्याख्येयम्।

पथास्य श्रवणेऽष्टफलसामयं दर्शयति—"यं सु कामचेत सवर्ण सम्रः सवेषामको समर्पणाते लेवास्वपूर्व गुज्जम्। सवेषामको समस्यायिति"—द्रति। पूर्ववत्ता प्रायशस्त्री, सवेषध्यानि, सम्पूर्णो देहः। सव सधार, तदाद्विषिकामी होना 'पशु' यज्ञानुसार सम्बन्धित 'तत्' एव प्रवचनसंस्र यथावपूर्व गुरोः समोपी पारायणोऽविन भीतति, तदव 'कपालम्' कल्पछिद्वयवस्थान्यायायादबावाहस्यकृतुऽदाय तथा क्षुः सम्पादितं कलाव गुरेषु। तत्: काम्यमानसच्चिन विभध्यति।

वेदनं प्रशंसति—"सवर्णः सवेषामको समाद्रति य एवं वेद"—द्रति। ख्यादीः।

द्रति श्रीमण्डाहराचार्यविरचितं माधवो वेदार्थप्रकाशे ऐतरेयाराध्यसंध्यियन्त्र प्रथमाभाये द्रतीयं। खृष्णं।
तद्दायुंथ्या वायु 'लोके मैव' शब्द 'मानवेयो'ः सामगा । सुववेत वायुव्यवहर द्वोता प्रतिपदते 'कथा मानवेयो' अनुशस्ता भवलीबंधनेर्वा एता: सर्वायसन्यो यदेता देवता: 'स यद्यन्ति: प्रवाहिन्व दृष्टि तद्दृश वायुम् रूपः' तद्दृश तेनानुसरंस्वर्णः यदृ दैवध मिव क्षलम् दृष्टिः ही वा इन्द्रवायुः' तद्धैर्क्वायुः रूपम्' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यद्धुच दृष्टिः नि च दृष्टिः' तद्दृश भैरवंशः रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः स यद्यमिन्तिरसंगमस्वर्णः दृश्यः रूपः' तं यदृ घोरसंगमः सत्तां' मिलनक्षियोपपास्ते तद्दृश मैवम् रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः' द्राह्यां बाहुब्धाः' द्राह्या मरणीभां मन्यति: ही वा चहिन्या' तद्धैर्क्वन्ति रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः' हृद' सन्यानः बबबा कुर्बिन्द्रव दृष्टि यंम्बादू भूतानि विजने तद्धैर्क्वन्ति रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः मैवम् सन्यान बबहुदा विजने तद्दृश वैश्वतिवं रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः यदेनः' तद्दृश सारस्वतं रूपः' तद्दृश तेनानुशरंस्वर्णः मू
हास यायवेत्र प्रतिपद्यमाणक ्ठेरे मँचनैवेता-भिर्देवताभिषे सोप्यो सुगुणसी भवति विश्वेञ्जः। सोमय मंचन दृष्टेव वायुना पिबा सिद्धश धाम-भिरिति वशङ्के सुरुः शस्त्रा वशङ्केया बजति यथामाण तद्ध देवता: प्रीषाति।॥ ४ ॥

भव स्तोत्रमाण्योऽः देवतावेलेचस्यरप माेजे पुष्पायति—
"तदार्थे वाय मृदु कृत्व यश माययः एवान्यां तामगा तवते,
वायव्याया चोता प्रतिपत्ति, वाय ममस्कान्योऽगुणासा मवतेति"—
प्रवति सामगा यायवेऊऽसोचाचि, तनः जन्य भानेय धार्मितातः;
"सम्य या याहि"—श्राबद्धु ( स्याया १५८-३० ) सामगैराण्यः
स्तोत्रपाठातुः। चोता तु "वायवा याहि"—वेयव्याया (संय १२१.)
वायव्याया वृद्धगाः प्रारव्यानी। प्रतो स्त्रीम विलेचस्यस्ताचिने
शस्त्रेवामेव राष्ट: वाय मनुस्फळ सम्बन्ध:। पनुस्फळस्तनसाखिभे
"सम्य मन्य श्याति"—प्रवति ( ताय भाय ५. ५. १० )। भादकाकार
विशेषतेनिति भार्येः।

तत्त्वोत्तर दृष्याति—"सभेवोर एता: सवर्णशस्त्रो यद्वेढः
देवता:।"—प्रवति। सस्यु गृहेशु ( १-१५४०) या एता वायव्यायो
देवता: प्रतीयतः, ताः स्वर्ण चमनेव शरीरस्वतः:। प्रतोभजिनि
विषय भेज ज्रोः ग्राह्यं सम्बन्ध धर्माः। सौत्रणगा धार्मिकः
कथो दृष्यादता मवयति॥
चतुः प्रथमतृतीपादिताय वायुदेवताय: सर्पं दर्शनं यति—"स यदद्विनिप्रवाहिनि दुर्भि, तदस्य स्वायत्तं रूपम्, तदस्य तेनात्मुःधारितम्"—द्वितीया। 'प्रवाहिनि' प्रवृत्त्वाविनि सबधिक्षाळिणा दुर्भि विगुर्दितो स्वद्दि, तत्रपरस्बनां सर्वस्वमेधि रूपम्; वायुना चा चालाधिकोषायतृ। चतुः प्रवृत्त्वाविनि सबधिक्षाळिणा तेन वायुरूपेयायं होता दददिक्रय महुःधारितम्।

dhitīyatūtṛtādādāh kālānāyāyāyāya: सार्वं दर्शनं यति—"चय यद देह मिथ स्वरता दुर्भि, हो या दददिक्रया तदददिक्रय क्षयं रूपम्, तदस्य तेनात्मुःधारितम्"—द्वितीया। चा चालाधिकोषाय दददय सुभि दददय, तदा हिलसाध्यात् तत्क्षालयाय मन्तवायुःसबधिक्षालिणी रूपं भवति। ग्रहात् पुर्ववत्।

तूतीयात्रृच्छार्यां दर्शनं यति—"चय यदद्विनि भति, नि च भति, तदस्य मेयावस्तं रूपम्, तदस्य तेनात्मुःधारितम्"—द्वितीया।

व्यस्वतिः भास्वतिः च, चालाधिकोषाय नोकतस्\* निश्चयः।

तदेव भवस्वतिः भवस्वतिः रूपम्;— निस्वतिः दददतः रूपम्

तदेव भवस्वतिः भवस्वतिः रूपम्; च भवस्वतिः भवस्वतिः रूपम्।

dhitīyatūtṛtādādāh kālānāyāyāya: सार्वं दर्शनं यति—"स यदद्विनिप्रवाहिनि दुर्भि, तदस्य स्वायत्तं रूपम्, तदस्य मेयावस्तं रूपम्, तदस्य सर्वस्वमेधि रूपम्; वायुना चालाधिकोषायतृ। चतुः प्रवृत्त्वाविनि सवधिक्षाळिणा तेन वायुरूपेयायं होता दददिक्रय महुःधारितम्।

* 'चालाधिकोषाय' च।
तपासुन मीतांताच्या कसोळी पहऱ्याच वळवळीसोऱ्याचे प्रतापायको वळ्या देखील 'तत्त्र' एतत्त्वाचेंनूत 'वळ्यां' चामने: सिरसबंधित रूपम्। ततोऽखण्डे: मोषधिनां 'तेन' मैत्रियविषाणसळ्वेचार्यं होता वळ्या मनुष्यांमाति॥

चतुर्भूतां सादृश्यां दर्शयति— "भव यदेनेन हाभ्यां वासुक्यां हाभ्या मराठीयां मंडकति, ही वा चापण्यां, तद्भव्यांगुणं रूपः, तद्भव नेदारुपसंवति"—दृष्टिः। चापण्योद्धिलाळ्या हदेरार्यार्यावेच रूपम् नेदवां च मनोरमू 'वळ्यां' चामने: साधित रूपम्॥

पश्चात्तथां सादृश्यां दर्शयति— "भव यदेनेन वासुक्यां वासुक्या धारा त्वरितविव दंडनंति, ज्ञात भूतानि विजनेचे, तद्भव्यांगुणं रूपः, तद्भव नेदारुपसंवति"—दृष्टिः। ज्ञात च मनोरमू चरुवान्। त एव धार्मिक: विनयवाङ्गः विजुन्भमये यथा। यथू प्रदेशः धार्मिकसंविदाने: रूपानुँ भूतानि प्राचीने 'चापणे' विभागति, 'तत्त्र' भयवारणं अनिविष्टित: सिन्धु विस्तारां सावलांस मूर्ति: मनोरमयां-धारिति रूपम्॥

चतुर्भूतां सादृश्यां दर्शयति— "भव यदेनेन मानं सतं बुधुचा विमृद्धि, तद्भव दैवदेवं रूपं, तद्भव नेदारुपसंवति"—दृष्टिः। धार्मरक्षनौऽदिकांशु भाभ्यान्तविदिशोऽषु च बुधुचा विमृद्धि यदिच्च, तद्भव्यांगुणं रूपम्; तेतोऽक्षित बुधुचान्॥

सादृश्यां दर्शयति— "भव यत्सं सुर्यनां वाच भवित वर्णां द्रष्टिः, तद्भव चारंसं रूपं, तद्भव नेदारुपसंवति"—दृष्टिः। यथा अनं वाचं वदति, तत्तेवाचिब्ध: 'सुर्यं' देवशिक्षाय विचारोऽचारां सिन्धु विमुङ्करति। तदेततः धार्मिक-संविदाने: धार्मिकालं चरतातीलसंविदाने: रूपम्॥
प्रति एकिच्छावशस्त्राच्यासंरूपे निर्देशित — "प्रव सुलभ बायन्यथेत प्रतिष्ठात्मकानि तुष्मिन तृणे- नेनप्रतिविदेशविनिमयेन स्त्रोते रूपाच् ज्ञानासुर भवति"—प्रति। ‘एव सु छ’ मनोनीतुष्मिनान्तरेच “बायन्य याचि”-प्रेक्षितां बायन्यविदयेतवर्यां अन्यं प्रतिष्ठात्मकानि होते: नेनप्रतिमूलनान्तरेत विद्वानानि प्रतिष्ठात्मकानि निम्नलिखितां निम्नां: दैवतांनैविद्वानानि: "स्वात: स्त्रोतस्वेतत्वात् प्रवणे पर्यं याचि"—प्रकाशित: (च ३.० १.५०-१३) चाईयो- विषये ‘प्रकृतिः भवति’ तथाप्रभावतूर्या यथा भवति तथा प्रत्येक- श्रम प्रचुरितं भवति तत्त:।।

भव खण्डाभाषा विषये — "विशिष्टिः: कोणां सम्बन्ध दर्शेत वायुषा पिन्च मिष्ठानि भामिनिरिति (नौ १५०००) वैश्वेदीत मुक्तृष्य यथा वैश्वेदीत्या वजती, वधाभागी तत्त्वेचा: प्रोक्तिः"— प्रति। ते पाने। ‘विशिष्टिः’ स्वेत: दैव: विशेषत: प्रकृतिः आजुना च वचन, तत्वा मिष्ठानि: प्राचात्मक नाते नवान्येत्तु: स्त्रोतेषु मधुषु स्त्रोतेषु पिव। विशिष्टिः: वैश्वेदिकां निम्न वैश्वेदीत, तत्त्वा ‘वहलत’ तां वाय्यां पद्धते ॥। चाहा। पाठ- विषये, तत्त्वेतृत्वां—‘वैश्वेदीं’ वैश्वेदिकां संस्कृत: प्रक्व्यां प्रभाग- नावां ख्या यथार्थार्थां । तदा सति खण्डाभाषा विद्वानां वर्षा दैवतांस्पष्टिः ॥ ६॥

प्रति श्रीमाध्यायार्थस्वते विरचिते माध्यायो वैदिकप्रकाशे
एकादशमहामंडल नैकयोमनिकां यथाभाषाये
चतुर्व: कस्कः: ॥ ८॥

* चाबो ३००५.१०.१०। 'वायुमानुष माध्याय'—प्रति च वैदिक तद्विष्ठ (४०.१०.१०)॥
व्रत पावन: तथा:

देवपार्व वा एतयद् वष्ट्यारो वषट्य करोति
देवपालेत्रेव तदुद्देवतासपर्यमङ्गनवषट्य करोति तच्चामः
स्मानु वा गा वा पुनरभावारं तपस्यनःेव
थ्रत्तेत्रेवः पुनरभावारं तपस्यनःेव करोति
युद्धनवषट्य करोतीतीमानवा सत्पञ्चानव दुःखानुपिनिष्ठयानव वथानव
tूष्टिच्छानवम् चुम्भानते पूर्वस्यनः वषट्य करोतीति यदेव
सोमाः वीर्याकमर्नव वारोति तेन विधायनः
प्रीतावर्ष्टितान्न्योमान् भवत्वलोकाभुविः नानु
वषट्य करोति को नु सोमाः विख्रजानाम वृत्ति
यथव सोमाः वीर्याकमर्नव करोति तेनेव
सन्धितान्न्योमान् भवत्वलिः स च एव सोमाः
स्विध्यायागी वषट्य करोति ॥ ५ ॥

चच भजायस्य तथाऊत्तम प्रतिष्ठान विषये—
देवपार्व वा एतयद् वष्ट्यारो वषट्य करोति,
देवपालेत्रेव तदुद्देवतासपर्यमङ्गनवषट्य’—प्रति
वीर्याः—प्रति मन्वो वष्ट्यारं
देवपार्व’ देवानां पापचारकमः
तथादर् वषट्य (करोति)’ कुर्यान्तः, वीर्याधिकारः पदेतुः
तथा सति देवानां कुर्यान्तवेत पापसाधनेन वर्थ देवतासपर्यमानोऽति

मतं: एवः पाठस्य महायद्वकार्त विषये—
सुकुमारवट्य करोति,
तथादारो अभावना गा वा पुनरभावारं तपस्यन भवेतुः

* पराशुरमण बस्य इत्यादि (६६ व० ४ प०)।
२६ || ऐतरेयब्राह्मणम् ||

dेवताः पुनर्भाकारं तर्पयति यद्गुरुवस्त्र करोति"—द्रति।
“शोभाने बौधि”—रवणं मनोहुश्वेत्कारः, ते पठेन्। ‘तत्र’
tद्रेष्टो च पदः’ विनिविर्देष्य निर्देशोऽसि; कथा मिति, तदु-
ध्याते— यथा मनुष्यः: सकौयनमस्कुर्वा सकौयनः गान्: वा ‘पुन-
र्भाकारं’ पौनः वृश्चिकारिदिनिदिनिश्वेत्कारः तर्पयति
कृष्णस्वरूप रीत्वश्रेद्धे वा सालियता यथेवाचां प्रायक्षति,
यथा निर्वैरिती गर्भवशस्त्रकारेण पौनः पुनर्देवता भासिक्षेत्रकालः यज-
मानो चकस्याति तर्पयति।

गर्भवशस्त्रकारादिसायं चोछ सुझावितः— ‘स्मारिवामी-
गुपास्त द्रव्यकुंजरिषौ प्रचारानां कर्मातू पूर्वांगेवेबुण्डु कुल्ल्यम् पूर्वांगिनः
वषयु कर्णोित? ’—द्रति। शोभानविश्विषण्डु विषोदु प्रामीऽ-
क्षमायो च विषिता; तन्मोनः कक्षिण: समोपे खिला
‘उपासत एव’ बेकल एव बेकलम्;— न तु तेषु छुःति, नापि
वषयु कुर्वित। ‘पूर्वांगेवेबुण्डु उषर्वेदिखवालोषेभी कक्षिणो छुःति,
तदेव वषयु कुर्वित। चेष्वेऽसि विष निश्वासागात्मा मनोहान
प्रीतिर्तनिसि। कर्मातू वैव्याम्य जिते? द्रति चोछवादिन वाहुः।
तदेवसरं दर्पयति— ‘यदेव शोभास्मे बौधिकोष्ठकुर्वित करोति,
तेन निष्कामानु प्रीतिति’—द्रति। हे प्रभुः। द्रति जाताकारे-
धामी समोध्य ‘शोभा’ सोमरं ‘बौधि’ पिपुः ‘द्रति’ च चेष्वेऽ
स्मोऽसि होता गर्भावस्त्र करोति, द्रति यदल्दि, तेन ‘निष्कामानु’
चमोऽसि होता तर्पयति। तथातू न वैव्याम्य।

प्रकाराकारेण प्रमिषितं पुनर्गुरुदय सुझावितः— ‘चाष्म-
स्तिताक्षोमानु भच्चंतिकोष्ठप्राभेण नागवस्त्र करोति, को तु
ग्रंथिरः कृत्यविषयः १ ५ ॥

वर्त्तमान विद्याधराः प्रति। 'चेतो' हिदेवविषयः सर्वेन
शोकत् नान्दकार्यः करौति, ते हिदेववाहः चोमा: 'चंद्रिन्तियते:'
प्रस्थापती:। देवतार्यस्माकार्यः समावे तु मूलिजः 'तानु हिदेव-
व्याख्या भवयति। धत्तैर्चोमाब्रह्माधिशृंखलार्थः सिद्ध-
कार्यः तत् पूवेन्यं हिर्यं संकार्यो भवति, तत् शोमानिष्टि
संस्काराय को नाम सिद्धकार्यः। प्रति हितीयं चोमामः।
तत्रेतर मांगः। 'यद्रव शोमिष्ट्ये वीरहीतुपर्यावरः करौति, तेनेव
संघितायाश्रमाणु भवयति, स एव शोमा सिद्धकार्याश्रमी ववादाय
करौति। सम्भे शोमानिष्टि ज्ञातिश्वरु सुनिष्ठ भवववाय
करौति प्रति यद्रवांति, तेनेवानुयवादशार्यानां हिदेवववादयः।
यवेद चोमा: 'संखिताय' समाप्ता:। तस्मात् संक्षितात्वानि हिदेववानु
कथिन्या भवयति। 'स एव' स एव, यहोकोनिष्ठ्यावराब्रह्माश्रमी
एव शोमस्स सिद्धकार्यः। प्रतिह धवववायः करौति। चन्द्रसः सर्वसः
प्रयोजनसः सिद्धार्थः नान्दकार्यः कुर्यादिवर्यः। ॥ ५ ॥

प्रति श्रीमान्यकामायाचारिनिः माधवीये वेदार्थार्राध कामी
नितंबाद्रालाश्रम ग्रंथिराचारिणी प्रस्थापाये
प्रशमः खण्डः ॥ ५ ॥

॥ पाय खण्डः खण्डः ॥

वच्चो वा एव धवववाकारा यं हिद्यांसं ध्यायेद्रू
ववववाकार्याः सिद्धिनिष्ठिनेव तं वच्च मान्यायति षितिचिति
वषष करोति पड़ वा करतवं कहतुने व तालक्षणयव्यूहुतूनूः प्रतिष्ठापयत्तूतः वै प्रतितिष्ठत इद्दं सर्व मनु प्रति-
तिष्ठति यदिं चिन्ति प्रतितिष्ठति म व वेदं 'तदु
ह स्माः स्वरूपद्वयनः वै एतानि वा पते हयतप्रति-
ष्ठापयति द्वीरलिच्छि प्रतिष्ठितानानारिच पृथिविः
पृथिविः प्याप्स: सबः सबः प्रभाय ब्रज तपसीभेता
एव तम्मतिष्ठा: प्रतितिष्ठते वृत्तूयों वृत्तूयों वृत्तूयों सर्व मनु प्रति-
तिष्ठति यदिं चिन्ति प्रतितिष्ठति म व वेदं
वौरणिकुति वषष करोत्सौं वाच वालवतः। विभेद सैव
तहतुस्वाद्वर्यूहुतुम् प्रतिष्ठापयति याहिनिव वै देवेख:।
करोति तादगिनाश्च देवा: कुर्वन्ति ।।

放弃了

“ब्रह्म वषष वषष” मात्रीलेख पालिकाप्रयोग उच्चे—“वबो
वा वा वाद्वद्वरार्यों यथा साबूतु मध्येद्व वषषकानिष्ठ्यकानिष्ठ्य
वव मात्रापयति”—देव।। वषषकारस्स वषषपलातूः तालकाले-
आनेन हेवे वषषप्रार्णो भवति ।।

पद “ब्रह्म वषष” वषषकारस्स तालकाले प्रवर्षकति—
वषषिति वषष वरोति, पड़ वा करवत कहतुने ततु कालस्यव्यूहुतूनूः
प्रतिष्ठापयत्तूतूनूः वै प्रतितिष्ठत इद्दं सर्व मनु प्रतितिष्ठति यदिं
किन्तु—देव।। वषषिति मनुमानिने वषषिति वषषिति वषषिति वषषिति
दुबिस्वालातूः कहतुने कालपयति सख्यमयोजनसमवान वरोति ।।
तावता करतवो वाकुलता माटरेश प्रतितिष्ठता ।। तावतिष्ठा छनु।


ब्रह्मविश्वासीं १ १ ६

विवेकचक्रवर्तीं च वत्स तथा विवेकचक्रवर्तीं प्रतिष्ठितं यथवत्। वेदनाः प्रमणितं — "प्रतिष्ठित्वा य एवं वेद"—द्वितीयं

प्रामाणिककुपस्ववशंसेदशकवेषेऽविचारणं प्रक्षतं । "तदुच्च ब्रह्मczą ज्ञानदयदुर्योगे वेद एतादि व एतेऽवत्त प्रतिष्ठाप्यति,—बीरस्म- रिचं प्रतिष्ठितं, ब्रम्हतं प्रविष्टं, प्रविष्टं प्रमाणाः सवसं च, सबसं च, ज्ञात्सं, ब्रम्ह तपसोऽस्मि एव तदु ज्ञात्सं प्रतिष्ठा: प्रतिष्ठितेऽवर्तिनं व एवं वेद"—

d्वितीयं। विहिनमाया दमता यथासीति "विहिनमाया, विक्षेपयुरो वेदः"; तात्त्विको सूचिकम् "तदुच्च ब्रह्मचाये वर्णनार्थं च ज्ञात्सं। ब्रह्मचारिकं द्वितीयं वेद

नमः। द्वितीयं एतादि च, न दुःखाभ्यासतरं वेदः। न दुःखाभ्यासतरं वेदः। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तय तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तस्मातद्रूपोऽस्मि वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति।

तमोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रतिष्ठाप्यति। तद्रूपोऽस्मि ज्ञानस्य यानि सत्यं, तद्रूपोऽस्मि अस्त्येव एतेऽवत्त वप्तवर्तिनं होता प्रति...
ितिः वषट्करोऽसौ वाव बाह्यतयः पठोत मेव तद्भत्तायाधारूतुप्रतिपायति; यादवगिव कै देवेभ्यः करोति, ताधिवाच्छै देवा: कुर्विन्ति”-प्रति। सन्मे पूर्वभागो ‘वै’-शब्दो नियातलावः “वै गतिप्रजन०”-इत्याविधाताज्ञाहः। गद्यमध्यभाव मात्रिक मरिनेछ। तदद्विमिश्रेष्ठ ‘पती वाव वै’-प्रख्यात मसला:। वसन्तायः। ‘कजतव:’ समायावात् ‘पट्’-इत्यभिज्ञायिन्ते। तमांक्ष्पादनेन ‘पत’ मेव ‘वै’-शब्दार्थिक मात्रिकं यतं-शब्दार्थिकं कुत्तायाधारित। न बेवल माधानमार्गं किन्तु तत्तुपुरं प्रतिपायति। खेवेलभेवाव देवेभ्यो दायत्र मेव प्रयोजनं करोति, ताद्रय मेव प्रतिहारस्य प्रयोजनम् ‘पत्रो’ होते, तद्धरिष्य गद्यमानाय देवा: कुर्विन्ति।

प्रति श्रीमानायाधर्मिकविशिष्टे माधवो येवद्वायं प्रकाशे।
एतेनायाधर्मेः ज्ञातीयपरिशिष्टयाः। प्रथमायाये।
चत: खाक:।

चयी वै वषट्काराय वचनो धामपद्यरिषिः। स येवेदेवेवेलि वषट्क करोति स वचनः तं प्रहर्ति।

* “प्रक्रियायाति वषट्कारः”-प्रति श्री १०१५। “प्रक्रियाविषयकालिका वषट्कार० मार्गोः”-प्रति ( पृ। १५५१ ) कुर्वि:।
† ‘श्री गतिमानिप्रजनकामस्यवस्तुतात्रेषु’-प्रति श्री २०। पा० शदाय० पृ। ५५।
हिषते भाष्यवाय वर्ण यो ५८ खूबसूरतै दर्तवै
तथायते भाष्यवायता वषट्ठः ज्ञायते ५८ यवः समः।
समातो चिन्हांशः स धामच्छत् तत् तं प्रामाण्य प्रवेश-
सानपतिःते तथायते प्रामाण्यमेव प्रवेशितमेव वषट्ठः।
यथा ईश्वर विश्वविवेकोति स रितो विभाजनाः
तथां विभक्ति यज्ञमानं पापीयानवष्ट्कारी भवति
पापीयानवष्ट्कारी वषट्ठ वारोति तथायते हायायंग्रं स
यज्ञमान्यां पापभद्र माद्रीिते ए बायः यो
५८ द्वारा खाद्यान्वितैं यथा कामेत तथा
कुर्यांद्र त्यो तथात्यो तथात्यो भूितेश्वेष्वानो
खाद्यान्विताः यथैवाद जरं ब्रुहायान्वेष्वारा वषट्ठ
कुर्यांद्र धमेिवनं तत्क्षितिः त्यो कामेत यथैवाद
सानाद्धिःकारी वषट्ठ कुर्यांपारी
बांस ईश्वरं तत्क्षिताः यो कामेत यथैवाद
शानाद्धिःकारी वषट्ठ कुर्यांपारी
वषट्ठ कारी तत्क्षिताः सल्लक्ष्यमेव एवं बेंद् ॥ ७ ॥

यथा धशयिवेश्वायं वषट्ठार्क्कावानवान्तरभेिंदानाः
"तथार्थे वे
वषट्ठार्क्काव वषो धामच्छत्रितः"-प्रति।
"वषो"-प्रति प्रामाण्य
वषट्ठार्क्काव नामथेयमेव, "धामच्छत्"-प्रति द्वितीयमेव, "रिता"-प्रति द्वितीयमेव ॥
तेन्हां सधे वयस्क खळूप दर्यस्यति— "स य नेवोैसैबिंशि वषट्
करोति, स वजः द्रति। 'सः' हृदा य नेव सधे सृजस्यां भवति
तथा, बलि च यथा भवति तथा, वषट् करोति, 'सः' मन्द्यापि
वषट्कारोम वयस्कः प्रयश्चिते। प्रज्ञाने: यद्देण ध्वनिर्देशिका सुष्टिते,
'बलि'-गथङ्कनाशाङ्कनम्; तदुभवशुशी वजः।।
तथा प्रयोगं
विधिते— "तं-तं प्रहस्ति, दिष्ट्ये अभाद्वयां वचं योक्ष्य स्तृव्यः
सँग्रहे सांवेदं; तथांत्र अभाद्वयता वषट् वजः।"—द्रति।
'यः' देवो यज्ञानमया 'शूलः' हस्ताम्बो भवति, 'तदान सांवेदः' तं हस्तु
'दिष्ट्ये' देवं कुर्वे भावचे अभाद्वयां भवे तं-तं वचं प्रहस्ति
वधमयोऽहननसाधनं वजः वृऽै। यदा-यदा भष्ट्येत्संदा-तदेदे
विवचयः तं-तं सतिः सिद्धा सौशक्तिः। यज्ञातु यद्यसदहेतुतुर्युः, तथातुः
'सः' वजः भाद्वयता यज्ञानैनम वषट्कारस्याः प्रयोगस्य।
होद्रप्रयोगाभाद्वयस्यायोऽव यज्ञानमप्रयोगः; दृष्टिकोणहोदः
कौतिलात्।।
धार्म्यकः सङ्कः दर्यस्यति—"सध य: सम: समस्तः विनिर्विष्टः
स धार्म्यकः"—द्रति।
'यः' वषट्कारः 'समः' पूर्वोसिद्धान्ताभिजातां व्याहतेत्रसूचिताः, 'समत: याज्ञवल्क्यसः
विष्णुदर्शितः', निष्क्रियः चान्त परिवर्त्यान वसः प्रचः, सा
निश्चिताः; तदावधिकारः कालिकः याज्ञवल्क्यपः वसः वषट्कारसः
मतिः 'निश्चितः', याज्ञवल्क्यहीन दलित:; तदस्ताद्वातुः
'धार्म्यकः', समपूर्वात्मापाठायते दलितः। कौद्यो वषट्कारोऽधार्म्यकः?
द्रति, जयते—धार्म यज्ञानां, तत्त यथा राजनिः न
प्रविष्टिः, तथा छाद्यति, स 'धार्म्यकः'। तथा प्रयोगं विधिते—
"तं-तं प्रजाच पश्चात्सार्कृपसारिते, तथास्त्र प्रजाकालमेव पश्चात्सारिन
वषट्क वजः।"—द्रति। प्रजाभिः पश्चात्सारिः तं-तं सतिः
बीता | ‘त’ वष्ट्याकार प्रजाश्री पथवव सेवले; तत्ततासाहित्यनिः
चामच्यहिवार्तक। प्रयोगमन्।

रिष्क्स लस्य दर्शयति—“चष चेनैव षडधराप्रोक्ति, स रिष्क्”—धृति। पद्मावती वष्ट्याकार सभिष्टते; मैमसोनो मौम
द्रितिवटवर्तकैयं अववारात। ‘चेनैव’ एकार्षण ‘षडधराप्रोक्ति’
वष्ट्याकारार्वरूंच शस्त्रांकां मार्गित; नीोष्ट्यार्वण जि
वष्ट्याकारा शस्त्रांकां मार्गित। ‘सा’ तबोक्ष्यार्वणो वष्ट्याकारो ‘रिष्क्’
—कलुकते; उच्चान्दियोम्येऽऽ तदभाभ मृत्युपायलावा। त शैतं
रिष्क’ जिन्द्यति—“रिष्क्सशाबान। रिष्क्स यजमानं पापी-
यानू वश्यार्वरूं भवत्, पापीयानू यस्य वष्ट्यार्वरूं करोति; तत्तातू
तत्कांत्याभेयात्”—धृति। रिष्क्साचौ वष्ट्याकार: प्रयुक्तमानवाम्: सम्पूर्णात्मानस्चर ‘रिष्क्सी’ रिष्क्सीरोति,
सेविकांनूं दिवंगी करोती-वर्ष:। तथा यजमान मद्य ‘रिष्कसी’ यस्यीन वश्यार्वरूं होता
‘पापीयानू भवत्’ चतुर्दशरज्यवायचार्वयेन दुस्सिको भवति। ‘यस्यी
यजमानाय वष्ट्यार्वरूं, चोऽपि पापीयानूं भवति। तत्तातू
कार्यान्तु ‘तत्त’ रिष्क्स वष्ट्याकारकर्म भाषा ‘नेवादु’ न प्रामुख्यावु,
क्ष्णा मद्य न नूर्यात, विशु तत्त्योग मिल्यत्।

प्रयोगितारूपं वष्ट्याकार्वेश्चात्रविन्द्यवाचात्रसामान्यं दर्शयति—
“पिंछ यजमानस्य पापनाधं मादिशेत्ति द्राज योखा धोता
चार्वत्साहैवनूं यथा कामशेत। तत्ता कुर्यात्”—धृति। तद्विदेशु ववर्ण
“प्रात्याना: या एतत्तुस्युः”—द्राष्ट्रित्य क्षणो ( १२४०।) प्रयृग-
विषयं यथा वाक्यात्तम, तदेवाच वष्ट्याकारविषयं वाक्यात्तमा
भित।

भनित्यकारसाधनं दर्शयति—“यथा कामशेत यथेवानोजानो
इतिहासम्

भूतः, तथैवेजनाः स्वार्थः, —तथैवेस्वरूप स्यूतः तथैवेस्वरूप वष्ट्टः

उपर्: यथैव फलरहितो भूतः, तथैवयम् पूज्ञाः। क्षत्रोऽपि फलरहितः वचा

तथा सति ‘एन’ ज्ञातयः यज्ञरहितेन

‘सदा’ फलरहितं करोति। भनिफलसाधनम् दर्शयति—

‘यं कामयेत पापोयन्चायसात्वेदीत्वा यज्ञमानस स्यूत: ज्ञातयः यज्ञरहितेन

वष्ट्टः यज्ञवायुपायः भैवं तत्त्वरोरति’—दृश्यत। ‘पापोयन्

दर्शिर नरकोर्तो वा यज्ञमान: स्वार्थः कामयमानो होता

क्रयः मतिश्वेदोश्वाद्वायः वष्ट्टः यज्ञमानस यावेन तत्त्वरोरति।

प्रवेशसाधनम् दर्शयति— ‘यं कामयेत वेयान्व्यादिति,

शनैश्च मस्त्र वष्ट्टः स्वरूपोऽस्मि यज्ञरहितं यवेन

तत्स्रिवत्य मात्माति’—दृश्यत। ‘वेयान्’ दार्शिरहितः प्राप्तिः

तथा यज्ञमान: स्वार्थः कामयमानो होता ‘क्रयः’ यज्ञाः शनोऽहे

वष्ट्टः यज्ञमानस मतिश्वेदोश्वाद्वायः यज्ञमानस यावेन

‘तत्’ तेन प्राप्तिः ‘एन’ यज्ञमानस ‘वेयान्’ ऐपि

काशुकसम्भविद् यापयति।

यज्ञवष्ट्टः योगन्यार्यवयोऽवधते— सन्तति क्रयः वष्ट्टः

क्रयः सन्ततः’ विधते। ‘क्रयः’ यज्ञाः सन्तति ‘सन्तत’ गर्हितं

यथा भवति तथा ‘वष्ट्टः यज्ञः’ यज्ञमानस उक्तमीयोः। तथा

यज्ञमानस भैवं: सन्ततेऽस्य सम्पन्नति।

* “अथैवर्गर्य वष्ट्टः”—दृश्य पाठ १० १ ११२१
वेदन प्रमाणति—“सम्र्बीयते प्रजया पशुभिः एवं बेद”—
दृति। ‘सम्र्बीयते’ संबुझते। ७।।
दृति ग्रीमकायवचाराय्विरचिति भाषमेव वेदांविवाहाये
ऐतरेयब्राह्मणस्य दृतियपाभिकायां प्रमाणाभाये
सम्मः खकः। ७।।

पच परस्तः: खकः।

वचे देवताये हिवरं श्रीतं खातं भाग्यस्तः भार्यायस्तः
वारण्यायस्ताब्राह्मणं तत्तवतां प्रीताति प्रख्यातः देवताः
जयति वष्णु वै वष्णकारः स एष प्रस्ततो प्रयाि
द्रोहाय तत्स्व हैतत्स्व न सवं वव शान्ति वेदन
प्रतिष्ठा तत्त्वाक्षरेवतहि भूमात्रं मनस्तुः हैवेव
शान्तिरेवा प्रतिष्ठा वागिभेव तत्त्वाक्षरतः वष्णकार
तत्स्व वागिभेवनुमनस्वेतः स एवं शालो न हिन्नको
वष्णकार स्म मां मानुषी मार्गेव तवं प्रमूखं बृहता
मन उपन्याये व्यानेन गरीरे प्रतिष्ठास्ति प्रतिष्ठां गर्भे
प्रतिष्ठां मा गमयेिति वष्णकार मनुमनस्वेतः तदु दु
खाः दृथं मेतुः सद्मव्योज: सद चोज द्वारेव वष्णकार
कार मनुमनस्वेतीजस्से हि सद्र्भ वष्णकारेश्व प्रियः
तमें तबी' मिथ्येवोिं तबा वा समस्यमति मिथ्येष्व
धार्मा समूहाते य एवं वेदे' वाक् च वे प्रायःपानारी
च वषट्कारस्त एते वषट्कारस्ते वषट्कारस्ते युक्तामति
तातुमन्नररेिं वागोज़: यह चोजी मधि प्रायः-
पानाविन्ध्यमन्नेिं तातोिा वाणि च प्रायःपानारीं
च प्रतिशापयति' सवर्युः: सवर्युलायः' सवर्य मायुरिति य
एवं वेदः' ॥ ८ ॥

भव होतुष्टकारकाली देवताध्यानं विधते—"यस्ये
देवतायेऽविविषीथं स्वातु, तां भायेवेष्टक करिष्ठन् # ; साचादेव
तात्वेऽस सीषाति, प्रवावनाद देवतां वजयति"—हति। 
चाहुः
यां देवता मगियख विविषीथाति, 'तां' देवता सयं होता 'वषट-
करिष्ठन' वषट्कारायोढ़िः तत्तू 'भायेव' मससा देवताया:
शास्त्रवियं देवताभुिं मादी कला समकालुसमाय पवाहीस्त
कुर्यादिभ्यः। एवं सति 'साचादेव' प्रवावेष्टक देवतां तर्पनयति ।
न केल इत्यें भेव देवताया: साचादेवार, किंतु 'प्रवावनाद' 
'प्रवावेष्टक 'तात्वेऽस वजयति' यासकाले प्रवावेष्ट पवाहित्यंः।

नव देवता वच्छुषा न इत्यते, कथ मससा: प्रवाववि निषि
तित, नायं दोषः; मानसप्रवाववि विविषित्वात्। यथा पुरो-
वर्तिनी देवता वच्छुषा इत्यते, तथैव चिन्तमानापि मससा
इत्यत एव' ॥

# हद भेव मुनित्वमं यायादुिंिं निषििं ; ५. १०. ३२मम।
† उर्गाचार्येऽथा निजज्ञानिषिीष्वायम्। ५० हि० ५० । मा० ४५४ ॥४०॥
होतुरव्यापकारादृष्टे मनुमन्यन्त विषये— "वचने वै वाष्ट- कारः, स एव प्रवती काव्यानि दीदाय, तत्त्व ऐतत्त्वानून स एव वचने शास्त्रिनिवेदे, न प्रतिहार; तद्भावायेतत्त्वानून सूछानव चतुर्थकालेहून वागिने शास्त्रविरूप वागिने तव्यवस्थेचा गविलेव; तस्वात्त्वकाले—वाष्टकाल वागिने तव्यवस्थेचे तस्मान महानो न भिनिक्षे"—दृष्टि। वाष्टकाले वचने मस्तकाल्युक्तम् 'स एव:' वाष्टकाराभयाने वचने परार्थपरिप्रेक्ष्ये सनू 'शायला' यथा 'दीदाय' दीपिते। 'तत्त्व' वचने 'शास्त्राने' उपयोगलगभगां 'वर्ष द्रव्य' स्वोऽपित मृत्यूने न वेदे। उप- देशाभाष्ये च वाष्टकारसिद्धांक ववस्थापणांे वचनेग्नां वासिद्धां एव प्रतिहारः। तत्त्वात् शास्त्रप्रतिहाराविजयशान्त- मात्स्याचे 'एतत्त्व' चाचे इत्यानां मस्तरे अन्तः 'भूवास' वहु- स्वत: एव प्रवर्तते। 'तस्तै' ताइश्ववाष्टकारवचनेद्विवेदेवं वचनाचाचा गविने: 'शास्त्राने' शमनोपव; तथा वचनाचाचा 'प्रतिहार' परीप्रेक्ष- रहितवस्थात; वागिने वागिने शास्त्रिन शास्त्रिन होता। उपरिपाराभाष्य- मात्स्याल्युक्त मस्तका 8 एव्र शवदृष्ट सम्बन्धे, स एव शमनोपाय; न लगे; बाबुलतिरे। तत्त्वात् 'वाष्टकाल- वाष्टकाल' यथा यद्र वाष्टकाले, तद्या तद्या वागिने मन्वेश्चाले- मध्ये। 'सध्र्या' वचनेसाता गविने एव, न भिनिक्ष; परा:।

पदात्ति महाशिवायेन मन्वेश्चालमध्ये विषये— "वाष्ट- कारांना मा मा प्रमृण, माहू लां प्रमृणां, हस्तात मन उपलध्ये, ज्ञानेन शरीरे, प्रतिलोकि प्रतिहारः गविने, प्रतिहारां मा गम्बरे ति वाष्टकार मनुमम्यन्ते"—दृष्टि। हे 'वाष्टकाल' वचनावले! 'सध्र्या'

* वर्तकेल खूंजे उपरिपाराभाष्य (१५४० च वर्ष) वायुशास्त्राचे भाव:।
यजमाने 'मा प्रमृष्ट्' प्रमृष्टः विनेत्त मा कार्यः; चछ मू प्रां 'मा प्रमृष्टः' विनेत्त माकार्ष्यम्। 'हस्तता' प्रौढः यथेष्टे 'मनः' लदौियं उपवज्ये। गुणजानासि। तथा 'वाने' व्यानादिवायुना। सष लदौियं गौरी मरुजानासि। यतःस्त सूर्य्य श्रविष्कृतम् 'प्रतिष्ठा' भाष्योद्धरित, तदायं ल मू प्रापि 'प्रतिष्ठा' सूर्यशाब्दिस्युतिः गच्छ। ततः मा मू प्रापि 'प्रतिष्ठा' सूर्यशाब्दिस्युतिः प्रापय। 'तृती' चनेन मखेशागुरुतम्येते।

त सम्मे तिथियं पर्व नित्यित्ल मन्यान्तरं दर्श्यायित्—“तदुः ह चप्रेण दौिँ नेतबुद्धमूौजः चछ भोजः”—तृती। “तदुः ह तथैव बनुमाण्डले द्वस्यादी बाबिद्राह घ। कि साभः प्रति, तदुपुते—‘एतत्’ पूवितं, मकवागा। ‘दौिँ ष्ठत्’ लुभ शममितुम् चग्रुः न चमम्। वोधसी चमः प्रति, स उपति—“भोजः चछ: भोजः”—प्रति। पद्यवाच्यो मण्ड: #। समकायं तु कुलितह व्याप्यार्थित।

तेन मखेशागुरुमाण्ड विवहते—“इलैव वपट्टकार मथुमक्ततम्येत्”—प्रति। एववार: पूवितमाण्डाक्षार्य:। मनुपूर्वांकरो दर्श्यायित्—“भोजः ह वे सभुब वपट्टकार्स्क प्रियतमी तथा”—प्रति। बाळिकाः। चनेन मखेशागुरुमाण्ड दर्श्यायित्—“प्रिवेशावैं तत्वात्मा समस्यायित्”—प्रति। प्रियसमीयो: सरीरयोगान्मर्पाय: सयं वपट्टकार्स्कोलरूपः कोपी गम्यति, तत: ‘एत’ वपट्टकारम् 'प्रिवेशावतत्मा समस्यायितवतं' सवंभूतानां मथुपूर्ववाकारिषान प्रिबिश च।

* प्रति एव प्रििमारेष्याष्ठा धृतीति व्यवहिते; त द्वारालन्दद चेष ( ४५ ४ ५०)
तथा त लक्ष:—“बाली: चछ चीजः मू प्रापानाबद्धित वपट्टकार सुद्रजागृतम् वते”-प्रति चाष: शी० १. पृ. १०।
हस्तेष्म समुन्दः करोति। पश्व ममगतो द्वितीय बोधः—षष्ठः
भादरार्यं दक्षिणमिण्यः॥

वेदं प्रशंसति—"प्रक्षेप धार्म समुपस्ते य एवं बेद"—व्रतः॥

च भ्रमणरीरद्वद्वः पदार्थं विविध मादी विषितं मध्य निम्न सिद्धांतः—
"वाक्षः व दै प्राणायामो च वस्तः
कार्यः एवं वाङ्कार्—वाङ्कार्यः स्वामिः
; 
; स्वार्भुलायः"—व्रतः।
वेदं वाङ्कार्य, यथां प्राणायामो सः, तेतथ तथोऽस्य वस्तुकारस्य
। यदा यदा होता वस्तुः करोति, तदा तदा वस्तुकारस्य
। होतुर्वक्ष्यायामायः भविष्युताः/भास्वारुताः। भास्वारुताः स्वभावित
; तां भास्वारुताः भविष्युताः। प्राणायामः विविधानयित
; मध्या मयं—"प्राणोः"—व्रतः—दक्षिणमिण्यः प्रभारीरार्यः
मुपेत्। व वस्तुकार। वाङ्कारसादिवर्यं "प्राणोः" वम मस्य, तदा
वाङ्कारायामः। भविष्यादिवर्यं स्वामिः स्वामिः यो मद्यन्य
; महायानः च प्राणायामो च प्रतिदाप्यायति। तात्त्वं यथा "स्वामिः
; भविष्युताः। प्राणायामः विविधानयितनायुष्यः सुभवः भवित। एतदकारस्य
; स्वार्भुलायः सम्बन्धति। पूर्णः (१२४० ६४०) "वस्तुस्वः
; वस्तुस्वः वाग्यार्यार्यार्यवेदः"—व्रतः वस्तुकारार्यवेदयोरिकः
; कार् सुक्षमः, पञ्च "भाबवेद तथोता"—हरितमार्गेहो
; वस्तुकारस्य प्रतिदाप्यते; ततोऽस्य यज्ञायामः मध्या
; यो वाक्ष्यालो वाहिलवा छोटकर्ष्टल नेव द्रष्टव्यम्।

* "ते प्रवः" ॥
† "हरित होतुः"—हरित भादः। ४० ९० १०। ११०। १६।
वेदन प्रांतसति— "न्व मायुरेति य एवं वेद"—द्वति || 8 ||

d्वति ब्रीमलायणाचार्यविरचिति माधवीये वेदार्थप्राकारे
ऐतरेयब्राह्मणेः वसीयपरिष्कारयाः प्रयथमाधाये

gः खः; || 8, 1 ||

|| चाप नवम: खः; ||

यज्ञी वे देवभु उद्धारणां प्रेमे: प्रेष मैख्यनु यथैवे: प्रेष मैख्यस्ततः दैवतां प्रेषवर्ण तं पुरुस्तव्र: प्रारोचयन्तुष्ट्वरूपेति प्रारोचयन्तुष्ट्वरूपेति पुरो-रुक्तं तं वेदामनवंवन्दनं यहेदा। मनविन्दस्तदैवे-वैदित्वः तं विच्यं दैवत्यगंग्रहति दैवत्यगंग्रहति तद्र यहेदा। प्रेषवर्ण तं विच्यवा बिकविविवेद्यवन्नं यदु

विम्बा निंचीन्द्रवेद्यस्तम्भिवः निम्ब्वं सहस्त्र नष्टेयमन्तरं वेक्ष्यति यतं रंगवा तयोन्याय द्रव-भीष्मति स एव तयोः सामीयं द्रक्षति य उ एव प्रेषान्यसां वर्षीयसो वेद स उ एव तान्याचीयो वेद नष्टेयम्यां फूटवतर्प्रेषायं ज्ञातवज्जित्यु प्रयथमाधाये ||५||

चाप प्रेषादीनां प्रांतसं विक्षुराधी प्रेषानू प्रांतसति— "यज्ञी

वे देवभु उद्धारणां; तं प्रेमे: प्रेष मैख्यनु; यत्र प्रेमे: प्रेष मैख्यनु—
दत्तू पौवां प्रेस्वलम्”-दृश्य। ब्योतिन्द्रोपाखो ‘यम’ यदा बन्धुरुजित्यनि वैद्यव चतुरामूल, तदा ‘यम’ चल्युक्त ‘यम’
‘प्रेस्वल’ “होताय षडर्मिन्य संधिञ्चा”-प्रेस्वलाभ: (तेस्वा १० १.
६.२.१-२२.) प्रेस्वलक्षण यन्त्र ‘प्रेस्वल’ चालानगम ‘प्रेस्वल’
यथाकथितं चत्तात् ‘प्रेस्वल’ चालाने कुञ्जनोभिगिति अयुत्पच्छा
सम्बन्धं प्रेस्वलान चक्षरम्।

प्रथम पुरोवच: प्रारंभाचं—‘तं पुरोषिमिन्य’ प्रारंभणयुः। यदू
पुरोषिमिन्य: प्रारंभवंनाष्ट पुरोषचां पुरोषनाम’-प्रत्याश।
“वाबुर-चेनिः”-प्रेस्वल: यह पुरोवचः (वास०२००२०.२३-२४.)
प्रेस्वल-देशानां सामान्य प्रारंभवेदतं। तदाविधानं: पुरोषिमिन्य:
तं पूव माकं यस्य देवं: ‘प्रारंभणयुखे तस्तं यन्त्र श्रवि
चुत्वादित्वम्। परत: पुरोषनेपट्यतात् पुरोषगिति नाम
सम्बन्धम्।

बेद्ये: प्रमार्या माख—‘तं बेद्या मन्वविन्दृक’; यद्यम् मन्व-
विन्दृक्षेण्डेरिनिमितम्”-प्रत्याश। ‘तं प्रसीमितं यन्त्र संबन्धम् अर्यास्य’
‘चन्द्रविन्दृक’ चतुर्युक्तकेलोपख्यवन:। परत: बेद्यस्य लाभस्क
नातुवाद्ये बेद्यंत्रिति नाम सम्बन्धम्।

* “प्राचाद्य भ्राजाः। तेवा प्रेसः १०-०। चतुर्युक्तिभिसो संवारक्षः प्रेस्वल: प्रेस्वल: 
प्रेस्ते होतात्। होताय वाज्यावरितं प्रेस्वलक्षणं।”-प्रत्याशाय बुधः १००० २.२.१-२।

† “बाबुरणेन यन्त्रविगिति समानं पुरोषचां परिष्कारं तवविन्दृक तथा दृश्य केतृक।
सायमायां मलिनिति सत्यमाय:।”-प्रत्याशाय वृहत् ३००० २.२.१-२।

‡ “विद्युत्स मार्यं-दृश्य तुझाड़ेः (१५२१) चन्द्रविन्दृक्षेण्डेरिनिमितमि चन्द्रविन्दृक्षेण्डेरिनिमितमि
(तेनानं ४.२२४२) स्थल निश्चित भावः। “चन्द्रविन्दृक्षेण्डेरिनिमितमि भ्राजाः “वेद्यं
करर्ये वधीयम्”-प्रत्याश सत्यमाय बुधः १००० २.२.१-२।
यष्टप्रभंशा माख—“तं विषः प्रहृद्विष्णुः; यदिः यही-व्यङ्ग्यतः, तद्यथा च चालम्”-दृश्यत। “विषः” सचम् “तं यष्टं ‘यही’ उपयोगांत्यांमादिः: ‘व्यङ्ग्यतः’ विशेषं खोखलतयम्।
तथातुष्ट यष्टस्य साहसैनिक चेतुलात्रू ध्रुवनाम सम्यक्षम्।

निविदां प्रभंशा माख—“तं विषा निविदिनभीतयम्; यदिः निविदिनं निविदिनं प्रथितं निविदिनं”-दृश्यत। “तं यष्टं ‘विषा’ सचम् ते देवा: परेयो देवेयो; ‘निविदि’ पूर्वायंदायम्-पदादिक्रियाभिः। “नवेदयनम्” कथितयम्। तथातुष्ट निवेदन्नक परंभोधार्यकयं चेतुलात्रू निविदाम सम्यक्षम्।

पद्य प्रेमकारः प्रक्षतलगुणविन्यायाणि प्रक्षीतिः—“पद्मास्त नष्टेयम्यथं वेष्क्षति, यत्रो वाय तयोर्यां इवामीषि,स एव तयोः साधीय इष्टति”-दृश्यत। नष्ट वसु प्रवचन तथ तथान्वित इष्टतीति “नष्टैः”, ताद्वः। पुष्यो दिविषः।—तथ कहिद् “पद्मास्त नष्टायुजसा कविक नवामोषि, नष्टादशं वा भवं भविष्क्षति; तयोऽर्थेते केवल याव एव पुष्यो ज्ञाय इव नष्टेयम्यथं इष्टति, स एव पुष्यो तयोः। सद्वे साधीय भस्म्यं साधस्य वसु इष्टति; पद्यं सामयामासः न तथेऽवः। पद्यतवं तीक्षिता ज्ञायः, किं प्रकाते? पद्मायंदाय—“य एव एव प्रेयान्त वर्षीयों—वर्षीयों वेदं, स एव एव तान्तराशीयों वेदं; नष्टैः दृश्यं दृश्यं दृश्यं—प्रेषो।”-दृश्यत। “य एव” वसु प्रेममुनात् “वर्षीयं—वर्षीयं यस्यं: प्रतिप्रेयान्त वेदं; स्वेतु प्रेममुनात् प्रहृदलां वीषा प्रयुक्ताः।

* पृ॰ २ ४० दृश्य।
† १५० ५१५ ५३०।
‡ १५० ६१५ ५५० ‘‘दृश्यम्। ‘प्रेमी निभिद्य: शशान’—दृश्य चेतुलात्रू भाष्यां साक्षा धर्म। पद्यतवं निभिद्य:—दृश्यत हि १५० सं० १५, २५।
प्रेममन्ना: कामात्र प्रक्ष: ? द्रति चेतु, पुरोगुसवमाना सखि-धितंतात् ताप्योपशिका ‘दौल:’ प्रक्षवस्माता। ‘स एव’ दौल-लाभ्रिष्ण एव ‘तान:’ प्रेममन्ना ‘साधीयो वेद’ पतिमाने सम्भव वेद। नष्ठ सोक्षिकावयोदशांचे नष्ठसूनोन्तेषष्ठ सुदानसम्भ, दृष्ट प्रेममन्ना शंकुहिलिकलेखतो सोक्षिकेनापङ्क्ति सिति चेतु, सक्रिय भवेतत्; —‘हि’ यथायो प्रेषा: सन्ति, तें ‘नथणु’ नष्ठा यष्ठा क्षेष्ठीवेष्ठेतव:।

पुरोगुसवमानो दौललेन प्रेषानु प्रमयः तदुच्चारश्चालो प्रभांविषे—‘तानात्र प्रभणित्तात् प्रेषानि’—द्रति। यथायोि-ग्येन हुः: प्रेषा: ‘तानात्र’ तत्पाठकालो मेंावन्तुः: ‘प्रभः’ विन-बेणाव विक्षिध्वनक्तानिर्माणः नुपरिविषो मन्यानु पठेतु। यथा लोकेपिठयुक्तार्दानं ह्वहा प्रभणित्ताति, तहसु — यथा वा नष्ठ-वस्सविष्यः प्रभणादिना ग्यत्सवरि।। 8 ||

द्रति श्रीमकाकामाचारियाचिरिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतिरेख्प्राप्तच संस्कृत-ग्रंथिप्रकाशां प्रथमाध्याये

नवम: खण्डः। 8 ||

---

प्रथम दशम: खण्डः।

गर्भाय वा एत उक्षान्तं यश्विनिवद्वत्सलस्य-
उक्षान्तं प्रातः सवने धीम्यने तक्षात्सदराशिः गर्भाः
धीयनं पराश्र: सम्भवलिङ यन्मध्यतो मध्यन्ति धीयनं तस्मादगम्य गर्भं भवतः यदन्तस्ततस्तीयसवनि धीयनं तस्मादसमुदाय्वर्त्त्वाबि' गर्भं प्रजायन्ति प्रजायते प्रजायते प्रजया पशुभिर्म् एवं वेदः पेशा वा एत उक्तानं यन्मविद्यतवर्त्तुसादाकुण्ठानां प्रातःः सत्ते धीयनं 'यथेव प्रवत्यशातः पेश: कुर्यालापितः

d्वानमध्यतो मध्यन्ति धीयनं 'यथेव मध्यतः पेश: कुर्यालापितः एव
d्वानमध्यतो मध्यन्ति धीयनं 'यथेव मध्यतः पेश: कुर्यालापितः एव
d्वानमध्यतो मध्यन्ति धीयनं 'यथेव मध्यतः पेश: कुर्यालापितः एव

चन्द्र निविद्यं सवनभेरेः सवनभेरेः विचतः प्रातः:सवने सवन-
वशिष्यं विचतं—"गर्भं वा एत उक्तानं यन्मविद्यतवर्त् यत्
पुरस्तादाकुण्ठानां प्रातः:सवने धीयन्ति, तस्मात् पराश्रो गर्भं धीयन्ति,
पराश्र: सम्भवलिङ"—सति। "चन्द्रिदकेषः"—दुःखायो निविद्यः
निजत् ॥ एते निविद्यं ययनानि शद्वारं 'गर्भं वै' गर्भं-
श्वानिया एव। तथा सति प्रातः:सवनमयोऽि शश्वार्यं पुर-
स्ताब्धिविद्वे: धीयन्ति खाययति, खाययेवदिरियतः। यश्वातू
गर्भेश्वानीयानां पुरस्यानमुः, तस्मातोकीि पराश्र: 'स्त्री-
शरीरे पर मुतुकं पुरोभम मन्यति गव्यति 'धीयन्ति', धार्यको
प्रस्वात्राणीि पराश्र: पुरोभम गव्यति चतुथश्च।

१ २ भाषा ४१५ छौ 'त', ४१६ छौ १७ छौ ३०।
माखन्द्रावळे स्नायुविशेषाऋ विघ्नान—“प्रज्ञाभासो मणि-
क्को चोळ्यने, तज्ज्ञातां गर्भा धुता:”—द्रति। यज्ञाभासां
माखो गर्भ स्नायुविशेषेऽदरम्यां चोळ्यने।

dतीयस्वने स्नायुतेष्वः विघ्नान—“यहन्तसूत्रीतीयस्वने
चोळ्यने, तज्ज्ञातां स्नायुविशेषेऽदरम्यां चोळ्यने। प्रज्ञायते प्रजाते”—द्रति।
‘प्रज्ञाति’ श्राधार्य चतुर्थिते देशे एका स्नायुपल्लिते गर्भां
गर्भां तज्ज्ञातां स्नायुविशेषेऽदरम्यां चोळ्यने। तज्ज्ञातां
हृदयायुक्तेऽदरम्यां चोळ्यने। प्रज्ञायते प्रजायते।
ततः तज्ज्ञानं प्रज्ञानं भवति।

वेदनं प्रज्ञानं—“प्रज्ञाते प्रजर्ज्य नवमिक्यं एवं वेद”—द्रति।

dवानवधेः विधित निविदां स्नायुविशेष प्रज्ञानं—“पेयम वा
पंात चक्षुसां विशिष्टं विशिष्टं प्रज्ञानं वानवधेः विधित।
तथातु पुरस्कारवस्ताः प्रातः वानवधेः चोळ्यने, यवेत
वानवधेः पेयम: कुर्यात ताहंतु; वानवधेः मध्यमन्दिने
चोळ्यने, यवेत वानवधेः पेयम: कुर्यात ताहंतु; यज्ञाभासां
स्नायुविशेषेऽदरम्यां चोळ्यने, यवेत वानवधेः पेयम: कुर्यात
ताहंतु”—द्रति।

‘पेयम’ चलसारः। ‘वेदे तमुस्तादाः’—द्रति ( भागु १००६ )

dातो: वनवधेः विधितं। कुर्यात वानवधेः वानवधेः ततो,
‘प्रञानं’। सोऽते यवेत वानवधेः ‘प्रञानं’ वनवधेः
‘पेयम’ चलसारः कुर्यात; वर्णारोपितेतस्तावितरसारः;
तथातु प्रातः-स्नायुविशेषेऽदरम्यां धुतो निविदाहृतं भवति।
तज्ज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रज्ञानं
स्नायुविशेषेऽदरम्यां अन्तर्गतं वस्मदेः वानवधेः चलसारः चलसारः।
एवं ‘प्रञानं’।

• ‘वनवधेः’ च।  
• ‘कुर्यात’ च।  
• ‘प्रञानं’ च।  
• ‘अऽते निविदाहृतं’ च।

५ तिपुगीः।  
६ चलसारः चलसारः।
वक्ष्यामभागः; तथा यथा वर्षान्तरेशास्चारः, तांदकुक्खानां
मस्ते निवित्ततानसः॥

वेद्यं प्रयंशति—"सर्वतो यज्ञं पेषसा शोभते य एवं
वेदः"—प्रति ॥ १० ॥

प्रति श्रीमध्याय्याचार्यं विरचिते माधवीयेन वेदार्थप्रकाशः
ऐतरेयब्राह्मणं द्वितीयपद्विकायं प्रथमाध्यायः

d्रोण: खण्डः ॥ १० ॥

पथ एकादम्यं खण्डः ॥

सीया वा एता देवता यज्ञिविद्यः गुरुपकारः
क्यामां प्रातःस्वने धीयने सम्बन्धो सम्बन्धजने उत्स-
स्त्रीलोकस्वने भादिक्षेत्र तद्व भ्रम मनु पर्यंतस्ते
प्रक् से देवा यद् समुग्रं चात्यच्छो निविदः
शुचि यदि तद्व देवा यस् समुग्रं चात्यच्छोः सम-
भवत्स्तनाहुरं निविदां शंके द्वादशिति तदु खलु
वर मेव दृष्टिन न निविदः पद् मतोयायान्निविदः
पद् मतोयायान्निविदः तत्क्षित्रां कुत्यान्निविदः वै चिन्द्र
शब्दयक्षणानां नु पापीयानु भवति तत्स्ताव्र निविदः
पद् मतोयायान्निविदः पदे विपरित्रेद्यान्निविदः पदे

विपरित्रेवेदयां सुधृक्षम् वज्मानः स्वाज्ञानश्रोभिः निविदः पदे विपरित्रेवेद निविदः पदे समखेद्यनिविदः पदे समखेद्यनश्रोभि तदायुः संहरेवमायूषो वज्मानः स्वाज्ञानश्रोभिः निविदः पदे समखेद्यन निविदः पदे समखेद्यन प्रेषें ब्रह्म प्रेंद प्रच्छं निर्बिदे एव समखेद्यन ब्रह्मश्रयोः संतीः तस्माद्व ब्रह्मचर्य प्रच्छं च संक्षिप्ते न तथां न चतुर्विष्णु मति मन्येति निविदान मेके कं वै निविदः पदे सूक्ष्म प्रभुः तस्माद्व द्रव्य च न चतुर्विष्णु मति मन्येति निविदान निविदां श्रेण्वः लोकः मतिः यथां भवेकां परिषिध्व तृतीयसदेव निविदं द्व्याद्वद् हे परिषिध्व द्व्याद्वजननं तदुपन्यापंगुरस्मयमेव तस्म्या यथा-लतं लतं न केवल परिषिध्व तृतीयसदेव निविदं द्व्याद्वद् सूक्ष्मो निविदं मति पद्रे त्येन सूक्ष्मो निविदं मति पद्रे न तत्तवन्यानवित्ते वास्तुष्मेव तदन्य- ताहैवंत तस्माद्व सूक्ष्मास्तिक्यरस्मिनिविदं द्व्याद्व- वमां प्रमाण प्रवे व्य मभिति पुरस्लाभुशाख श्रास्ति प्रवे यथां प्रतियो येन सुखनि मा यज्ञादिनः स्मृति श्रुति यज्ञादेव तद्रिं त्रच्छवत्रे त्र मा तस्मृती चरायथ येव सरुवारीयते एव तद्प्रसाधित यो द्व्याद्व प्रसाधिता चन्द्रायात्तानि त्य मा भासुः नाशी महति प्रजा
वै तन्त्रः प्रजा मेवासमा एतत्तनानीति मनोज्वाहुवा- महे नारांमंगे सोमेनेति मनसा वै यक्ष्य्यायते मनसा तितिते सैव तति प्रयाषिश्चिति: प्रायभिरति:। ९ ११।।

धः निविद्विते वद्वु वास्य विवलक्ष्यार्दी सुर्यसाह्य्ये निविदः: प्रामासति— "सोया वा एता देवता यज्ञविदस्यस्य परखादुक्षांगानां प्रातः च चवीणे, सन्तो मध्यमि नस्ततस्तु- तीयस्वम शादिद्यवेव तदु यस मनु पर्यांवर्त्तमाशः"—प्रति। या निविदः: सन्ति, ता 'पत्ता:' सर्वसम्बन्धव यव। यथा सर्वः परखादुदिख्य मधे खिला पवादलेखस्य भैति, यवं निविदेवीपि परखादुमोक्षेण ज्ञायमे; तत्तादादिद्यवेव 'ब्रह्म' भागचत मनु निविदः: पर्यांवर्त्तमाशः।

तासो निविद्विता हादध्यपद्धव्याव्याः स्विद्वक्षिप्तत्व पादिक्यसां विविधे— "पृथ्वी वै देवा यसं समर्थर्वक्षात्पूर्वी निविदः: शक्तिः"—प्रति। देवा: पुरा यसं 'पृथ्वी:' पादम: 'समर्धत्तु' एवेक्षाधिकारक्षेत्र सम्प्रायत्व स्वर्गः।। तत्तादेविता निविदेवीपि पादम: श्रंसनीया: *।।

निविद्विता श्रंसकाय होचे स्वाहानां विविधे— "यही तद्वेद्वा यसं समर्थर्वक्षादशः समर्थत्तु; तत्तादशं निविद्विता श्रंसे द्वायादिदिति,— तदु ख्यो वर्ष मेवा दुःस्तिः"—प्रति। 'यही' यज्ञिक्षेत देवे 'तत्' तदा देवा यसं सम्प्रायत्वस्त:, तत्तादु देशातः

* 'निविदेवीपि 'पृथ्वी: एवेक्षाधिकत्व पादे जज्ञाशय संहनीयाः: च।
\textbf{सख्म उत्तमः। प्रत एवामिना चाहुः। बिमाहरितैः, तदुत्तेते—
निविदं श्रंकाचायां दोपादिती, `तदु खलु' तेनैवाखाद्याने वर
ङ्गेभ्यं बेले भेले वसुतु `ददति' प्रथम्यप्यति।}


dादायुष निगिर्देवं दर्शापि पदसातिक्रमम निषेधितं—“न
निविदः पद मतीयात्”—पदः। एक मणि पदे न लब्धे दिष्ययः।


tपिबधुवषाधपूर्ववः पुर्वपर्व निगमयती—“याचिविदः पद मती-
या०, यशस्थत तिष्ठते कुणादेः; यशस्त्रै भिन्नसः सरयुजजामानो
न पापोवभानु भवति; तत्तात्र निविदः पद मतीयात्”—पदः।


tपथः परिवागी यशस्त्र थिन्द्रा भवति। तत्र खरस्ति। ततो
यज्ञमानो निम्नरो # भवति। तस्मात्सिद्धार्थः न परिवर्जिते।}


tपदानां विपर्ययांति निषेधित।—“न निविदः पदे विपरी-
श्रेदेः; याचिविदः पदे विपरिहर्षेष्वऽकेशपणः, सुमोहो यज्ञमानः
खातूः; तस्मात्र निविदः पदे विपरिहर्षेति”—पदः। [विपालिष्टः
विपालिष्टः] निविदः: सम्बधि यत पदात्मन, तत् ‘न विपालिष्टेत्
विपालिष्टेत्’ विपालिष्टेत् न पते ते। तथा संवध मोहनोत्
तत्र खरस्ति जनयेत। ततो यज्ञमानोपिपु ‘सुखः’ भास्त्र;
खातृ। तस्मात्सिद्धार्थः न कर्त्तचयः।}

	nिविदसंन्यासं नु निषेधित।—“न निविदः पदे समस्तें, याचिविदः
पदे समस्तेऽक्षमयसः तदायुः—संस्कृते।—प्रमायुक्तो यज्ञ-
मानः खातूः; तस्मात्र निविदः पदे समस्तेति”—पदः। पदयोः
संन्यासं यशस्त्राय: संस्कृत मेवेतु, यथो विनयेदिन्यः। ततो
यज्ञमानोपिन्य पिन्येत। तस्मात्तदायं न संन्येवेत।}

\textbullet{‘सिरीमि’ छ।}
\textbullet{‘मुक्तमानां’ छ।}
\textbullet{पदायोऽपि संन्येवेत।}
\textbullet{‘मुक्तमानां’ छ।}

Digitized by Google
चनेन निवेधेन सर्वां पदां परसरविवेश्चयासां मध्य-मयोहयः: पदां: संख्यां विविधते— "प्रेदेः ब्रजः, प्रदेः चचः मिलवेन्ते एव समेःटू, ब्रजालयोः संविधी; तत्काल ब्रजः च चाँचं च संविधते"—दृष्टः। निविद्यदानां सधैं ‘प्रेदेः स्वामः’–द्वेकं पदां, ‘प्रेदेः चचमः’–द्वापरं पदां; वे तथे एव संख्येवेयः।
एवः कार शरसंग्युत्याशयार्धः। तदेऽपेक्षां ब्रजालक्षिप्य-जालिकाः: परसराशयशयाः भवति। तदादेव चोऽे जातिवं परसराशिवते तिक्तति; भ्राष्टरी भर्भे प्रवर्त्यति, चालिदक्ष रचना करोति।

निविद्यदानां प्रचेपाश्याम्यभूते स्यो काशिकिम्बं विधते—"न चवं न चतुर्जर्णं मति महेत निविद्यां ब्रजांचं वै निविदं: पद मृंतं स्वामं प्रति; तत्काल चवं न चतुर्जर्णं मति महेतं, निविदां निविदा स्वेष श्रेषः मतिमध्यं भवति"—दृष्टः। तत्क चोऽे ययां चुऽे ततु ‘टपाव्यं’ #; चतुर्जर्णं चोऽे ययां चुऽे ततु तदुपांचनम्।
ताहम सुभावविच चुऽं मतिक्ष्य निविदां निविदां पदां च [वांगं] प्रचेपं ‘न महेत’ न विनिद्वेदवृह चतुर्जर्णं भवति—विषय-संश्लेषतं सुऽासार्वाचोऽनेन चुऽेन निविदो न द्रष्टात, जिन्दा भूखिवेन द्रष्टादिति। ‘निविदं’ सम्बन्धं यदृ ‘एककम्’ एव पदं तदेव रूपं च प्रतिचः च समर्थं भवति। यज्ञाधिकार सामवं तत्काल-दिबुक्ताचीयापंचं:। चाधिके चुऽे निविदांशु जिविकर्षु निविदेयव्रोऽर्थसंगं ज्ञातं भवति, न तु स्वामं चवं वापिवेदि तत्तदिवर्धः।

# १ ५० ‘ट’ द्वियांपपु।
† एतादिवक पः-पापः।
‡ ‘प्रतिचः’ च।
§ ‘ढः च वापिवेदि चचः’ च।


The text appears to be a page from a book written in Sanskrit. The content is a excerpt from a text discussing a philosophical or religious topic, possibly related to the concept of knowledge and its sources. The text is densely packed with sanskrit text, typical of ancient or classical literature.

The page number is 47, and it seems to be part of a larger work, possibly a commentary or an exposition of a text, given the structured and systematic presentation of ideas typical of such works.

The text is rich with traditional sanskrit vocabulary and grammatical constructs, which are common in Sanskrit literature. The page also includes a reference at the bottom, marked with a footnote, indicating a source or further reading material.

Due to the nature of the content and the language, it is advised for readers to have a background in Sanskrit or a comprehensive understanding of classical Indian philosophy to fully grasp the meaning and context of the text.
কা তাহে তদনীন্তন নিবিদা গতিরিপারায়ণ্য—“চন্দ্রস্তাহিতং তথ্য সূত্র সুরধ তথ্য তথ্যিবিন্দ দশ্যত্ব”—শ্রদ্ধ। পূৃত্বং নিবিদানীয়সূত্রে দেবতা যাহা, বন্ধু যাহা, তবে-বিচার্যং দেবতামহিমাঃ সুখ মন্ত্র [নিবিদা৷] সুখ মন্ত্র তথ্যসং সূত্রে নিবিদা প্রিয়লে৷ 

তত্তাতিবিদ্যাগুলিতে—“মা ছাগ পঞ্চো হ্য নিমিত্ত পুরস্কাত্ত্বি সৃষ্টি শ্রদ্ধতাঃ”—শ্রদ্ধ। যথিষ্ণ নিবিদা নৃতে সূত্রে নিবিদা প্রিয়লে৷ তথ্য সৃষ্টি সূত্রে পুরস্কাত্ত্বি তত্ত্বাতঃ পূৃতি “মা ছাগ”—

শ্রদ্ধ (ণো০১০৪০১০১) সূত্রে শ্রদ্ধতাঃ বাক্যে। হেতু তাতাত প্রভেদ মাত্রোে৷ সংবদ্ধি মাত্রোে৷ মা ছাগ পঞ্চো প্রভেদ মাত্র প্রাপ্তলাভে শ্রদ্ধতাঃ তথ্য প্রাপ্তলাভে৷ মাত্র প্রাপ্তলাভে৷ মাত্র প্রাপ্তলাভে৷

হিতীয়পাদস্তব তাবধি দর্শনতি—“পঞ্চো হ্য পঞ্চ প্রস্তুতি, যো যো সৃষ্টি, মা যশান্ত সোমন শ্রদ্ধতাঃ; যশান্ত তথ্য প্রকাশতে৷”—শ্রদ্ধ। “মা যশান্ত সোমন”—শ্রদ্ধ হিতীয় পাদ দর্শনতি। তথ্য প্রস্তুতি—এ প্রকাশতে৷ সোমন: সোমজ্ঞানাধিকার্য মা প্র গানভিন্ন পরিষ্ঠতাঃ। প্রকাশ্য প্রাপ্তলাভে।

‘য় যুমান্তি শ্রদ্ধতাঃ প্রকাশ্য প্রাপ্তলাভে, এব যুমান্তি প্রত্যাশতে প্রকাশ্য প্রাপ্তলাভে। প্রতি “মা ছাগ পঞ্চ প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে। প্রতি প্রত্যাশতে প্রত্যাশতে।

তত্ত্বাশ্চ মনুষ্য অশ্চরে—“মা তথ্যনী চরাচর চলন-রাত্রীতি ন্যায তৎপরতি”—শ্রদ্ধ। “ন” প্রসাকান্তো চতুর্থ মধ্যে

* 'নিবিদানীয়সূত্রে'।
† নেত্রবৃন্দ এ-বিশ্বে।

Digitized by Google
‘चतात्’ ब्रजव्र ‘सा हु’ सा तिष्ठत्। तथापदाठिन ‘चतात्’ सबुत् भिन्नत: एव पुष्पानु चपत्तिः॥

तस्मान崔 चुते दितीया बृष महुर्वदातः— ‘यो यस्य प्रश्न-पनस्तुदेवेष्वातः, त मादुम् नवीमसिनित’—द्रति। ‘यो’ पुनो ‘यस्य प्रश्न प्रशासन:’ कृष्टमकार्येण यस्य प्रक्रियेन साधन:, चत एव ‘तनुदेवित’ दौर्गलस्तूर्विरि देवेनु विस्मारित: ; ‘त’ तयाविविशं पुष्म् ‘पाठलम्’ चापानेन सम्पादितदेवं ‘नवी-मित्र’ चत निबिधाय अवदेशां: कविब्राह्मणोद्धारणां:। नैव नामयाम प्रलयः।

सचाराम् प्रभारे ब्रह्मज्ञात्वज्जा देवेनु प्रचारान्य प्रमाद: समाचायत मलयः। चत तन्तुष्कुलानु चतायं दर्शयति—

“प्रजा वे तस्तु: प्रजा मेवाणा नरं चतनोति”—द्रति। कुणाः

चाराविविशं देवेनु युद्धादिपप: + प्रजा तन्तुष्कुलानोष्ठते $।

तथा सहेलत्वाठै ‘प्रजा मेव’ युद्धादिपप मेव ‘प्रजा’ यज्ञानाय ‘चतनोति’ च विज्ञापनो वैरोति॥

दत्तियवशा चच: पूर्वः मनुवदात— “मनो चापुवामे नारायणें सोमेनिति”—द्रति। 

झाप्यायिनामवा नारायणा:।

तस्मानसंप्रसेव शु’ चिंत्र मेव ‘मन:’ चापाच्छेदस्य ‘चापुव-मेघे’ पापायाम।

सचाराम् तत्त्वेन दर्शयति— “मनसा वै यज्ञादृष्टे मनसा जिनयते”—द्रति। चबी यत्रो मनस्येव ‘तत्त्वे’

विस्मारित: । तवाद्युज्ज्वलादिपिप्रदेशः। तस्मानसंप्रसारिते यथे यो: कार्त्तिकविविशेषोस्ति $, च सत्त्वेष्ठपि ‘मनसा’ किनयते

तस्मानसा चापानेन युज्ज्वलः॥

* ‘पतिप्रूप’ च ।

+ ‘पुष्पानु’ च ।

‖ ‘तन्तुष्कुलानु विनिविता’ च ।

‖ ‘तस्मानसंप्रसारिते यो यज्ञ: कर्त्तिकविविशेषोस्ति’ च ।

0
प्रख्यात: चूजस्स प्रथमतः पाउँ प्रयोजनं दर्शयति—"सचि तत्र प्रायोपलितः प्रायोपलितः"—दृश्यति। "सा प्र गाम्"—दक्षाद्विः-चूजस्सोंति निविदित्तिंत्रमणक्रः प्रख्यात: प्रायोपलितः। प्रभासोऽचायसमाख्य: || ११ ||

dृश्यति श्रीमवाणिष्यकार्यविचित्रिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे प्रख्यात: प्रख्यात: । दृश्यमाण: पञ्च: || १३ ||

वेदार्थस्स प्रवकामिन तसू शास्त्र निवर्याव।
पृथ्वीशुद्धुरो देयादू विखातोतीर्थमेहर: ||

dृश्यति श्रीमद्राजातिराजपरियंतमेंश्वविदिकामाग्नाधिपवर्णस्स-श्रीवरुणभुवृवाणिष्यकार्यप्रस्सदः महवग्निस्स हस्तिणिश्व विचित्रिति माधवीये वेदार्थप्रकाशनमस्सभाषे ईर्तेवधारास्स प्रख्यात: प्रख्यात: ||
|| षष्ठ हितीयाध्यायः ||

(तः)

|| द्वितीयः श्रवः ||

|| उँ || देवविश: कल्याणिवा दुर्लभुस्यमन्दस्तिनि प्रतिष्ठाया स्वानिधोऽक्षायते 'प्राताभवने पावरेष' शंसा मोदेवो मिल्याभ्यः: प्रतियश्चाति पवारेष 'तदस्थारं सम्प्यवते' स्तायारा वै गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री गायत्री
वचीकृपताः मध्ये शोभिकेंद्रावो मिल्याख्यते तत्तवतः सवने समाचारेष्ठ गंसा मोदैवो मिल्याख्यत: प्रति यथार्थ प्रश्नारेष्ठ ततौ हादशाहरं सम्प्रयते हादशाहरा वै जगाती जगाती मेव तत्तुरामास्तीतीय- सवने वाचीकृपताः सुक्ष्म वाचीकृपताः देवभ इखाए शत्क्षैलागामारां यो मिल्याख्यते देवभ तदौ शाहरं सम्प्रयते हादशाहरां वै जगाती जगाती मेव तदौभयमानीयसवने वचीकृपताः तद्वत्तद्विष: प्रश्न- वन्नायनवाच यदौ गायसे परिवार गायत्र माहितं फैख्यांवाहा बांधे निर्त्तवत्यहां जगवागामारितं पर्यं एतहसुसे परमार्थान मानमारित्वताहें तत्क्षन्तरस्थलि प्रतिष्ठापयति कल्यानितिदेवविशो य एवं बेदै॥ १(१२)॥

एकादशे ५व प्रश्नप्रभांसं ततो वप्तकार मधुसुदिनं च ।

tकर्मरामावुज्वरम्भं च ततो निरविवेकविभिषं माहूः।

चिवाशवहे प्रतिवह रायो यशस्वः; तत्क प्राप्तः सवने शोकुराहाव मध्येः प्रतिगत्वं च सवने — "देवविसः कष्टयितवः इवाह- आस्ति तस्मात्तस्मस्ति प्रतिष्ठायभाय भिन्न, श्रीसाही मिल्याख्यत: प्रातिसस्वमे ब्राह्मणेष्ठ, गंसा मोदैवो मिल्याख्यत: प्रतिविश्वासी प्रश्नारेष्ठ, तदराहरं सम्प्रयते, —सताचेत वै गायसे, गायसे मेव तत्तु पुरुषार्थ मात्र देवारावे वचीकृपताः"—दत्त। ‘देवविसः’ देवानां समधिः प्रजा: तेनज्ञाय: ‘कष्टयितवः’ सम्प्रादनीयाः—दत्त।
ब्रजवादिन चाहुः॥ तत्कारं सम्बादनयम् ! दृश्य, तदुच्चकि—एवं चन्द्रो द्वितिष्ठिनु हविष्ठि प्रतिद्वापयम् ! तत्रा अति देवनिमुः सम्भवं दृश्य ब्रजवादिन महिमिन्यः। तस्मात् तस्मादानायं प्रति गौरवावने "श्रीवासवेम्"—दृष्टि मने भविष्यमात्र जानकारी तस्मात् मर्याद:—हेप्रभृतिम् ! 'श्रीवासव' श्रवणं कुर्विनः, 'क्र'—द्वाखु-प्रार्थे, तया श्रवणं द्रवल्लुणं भविनः। सोऽपि चार्यो भविनः।

ततोत्तरहुः: "श्रीवास मोदेवियोः"—दृष्टि पश्चात् रेष्य 'प्रतिव्याहिति' प्रतुसरं ब्रुयातः। तस्मात् मर्यादः—हेप्रभृतिम् ! लं वंशं, तत्स्मात् 'मो-देव' यस्य एवाकारं मति तुसुखः दृष्टि। तद्भवाद्वयं मिशिला पश्चात्रं सम्प्तित्वे, गायणो चार्यार्था, तेन प्रतिव्याहिते 'पुरस्तात्' शाली द्वाक्पि मिशिला गायणी भवेत् 'श्रीवासवते' वाचिनिवलनः। भ्रष्टादुरकाराबीनी हाँस्यं पठनीयी मन्त्री विचारे—

"चक्षुं वाचिकार्य श्रवण चतुर्वर्णम्, चो सुव्याहता द्रव्यवर्णं-चतुर्वर्णं तद्भवार्यं सम्भवते,—सांक्षरा वै गायणी, गायणी भवेत् तदुभवतः प्रतित्वाने 'श्रीवासुपातम्"—दृष्टि। होता चरणं पलिता "चक्षुं वाचि"—दृष्टि चतुर्वर्णं मन्त्रं ब्रुयात। सदीयायं वाचि चक्षुं सम्भवं स्मिति तस्मात्। ततो द्वाखुः: "चो सुव्याहताः:"

दृष्टि चतुर्वर्णं मन्त्रं ब्रुयात्। 'क्र'—द्वाखु-विरारे। 'उक्ष्याः': लं श्रवणनी भविष्यतः। तद्भवाद्वयं मिशिला पश्चात्रं सम्प्रे- चार्यार्थे। 'भवि: 'श्रवणस्य पुरस्तात्, पुरस्तात्, पश्चात्, मृत्युं पूर्ववतः।" ||

माध्यन्दिनवेशवेषपि तद्भवाद्वयं विचारे— "चर्च्यो श्रीवासवो मिशिलार्थे मध्यस्ति एकार्यसंस्थ, श्रवणस्य मोदेवी मिशि-
भयोः प्रतिक्षाति पश्चात्चरेष्, तदेकादयागरं संभवतः— एका-दमाचरा वै बिन्ध, बिन्धभू नेव तदु पुरुस्तात्मयं दिन्यं श्रीवर्णपतम्; चक्रवर्म वाचीद्रायेवाश श्वास शसाचरम्, चो मुक्ष्यमा द्रव्यमयुद्वृत्तरं, तदेकादयागरं संभवतः—एकादयागरा वै बिन्ध, बिन्धभू नेव तदुभयतो मध्यमे श्रीवर्णपतम्”—द्रति।

पूर्ववदू व्याख्येयम् ॥

दतीयस्वने मन्त्रचतुर्थं विधते— “चल्योः मोरोऽवायों
भिवायद्ये दतीयस्वने समाचरेष्, शंसा मोदेये सिवा
प्रतिक्षाति पश्चात्चरेष्, तदु हायायारं सम्भवति,—हायायारा
वै जगतिः, जगति नेव तत्पर्वसागरीयस्वने श्रीवर्णपतम्; चक्रवर्म
वाचीद्रायेव अम्राय श्वास जालालयायागरस्य, चो श्रीवर्णपतम्
चरं, तदु हायायारं सम्भवति,—हायायारा वै जगति�, जगति
नेव तदुभयतसूत्तियस्वने श्रीवर्णपतम्”—द्रति।

“श्रीवर्णपतम्”
—द्रति विभावन्यामण्डः।
माध्यक्षमद्वन्द्वने वेदवल्लू मन्त्रार्य नेव
वाचवत्य सम्भव सिवभूगम, चट विन्दायर्य सम्पर्देयार्य चेति
विशेषः। पन्नयुः संसूर वूर्वदू व्याख्येयम् ॥

शष्यार्थमेकादयागर दृष्टयति—“तदेंस्वर्तिच: पश्चात्चरमुनवच”—
द्रति।

तदेंस्वर्तिच् ज्ञात्वा विविधां सर्वस् ‘स्वर्च’ मन्त्रादेका दिव्यावनेन
पश्चात् मन्त्राविकारात्मितो ज्ञात्वानं जतवान्। त सह बमं दर्श-प्रि—“यदृष् गायने चच् गायन महिंं त्रेदुभादा त्रेदुभां निरसि—
तथात। यहाँ जगत्वग्याविक वद य देवता तदु विदुस्ये चमुतल
मायणु”—द्रति (सं. १. १५५. २२।)। मंस्तिनादवीर्यार्थार्थिने मन्त्र-
द्यायार्थे ‘मायेः’ हन्दसि, तदुत्तरकालीनसमज्ञावाच बलायते ‘मायेः’ हन्दसि: ‘जानिष्ठेः’ सम्बांदित भिष्म यदिः, पचाव मुप्रेत्वा बालौस्बल्क्ष्यायादिवात् ‘चैत्यमातृ’ उत्तरकालीनसमज्ञावाच ब्रैदिः ‘निर्वचन’ निष्प्व भिष्म यदिः, पचाव ‘अगत’ जागत हन्दसि: पूर्वकालीनेण ‘अगत’ उत्तरकालीनेण जागी हन्दसि ‘जानिष्ठे ’ सम्बांदित्म् ; एवंतु विकृष्टे ‘द्वि’ यदिः, ‘तत्’ वपि ‘य द्वि’ एव एव पचावातारेण ‘विकृष्ट’ भागिने, ‘तेष’ पचावातारेण ‘भामृतसं मांज्ञाः’ द्वेषेऽप्रासवतः: ॥। पञ्चम मथास्य तात्सर्वते दर्शनार्थम्—“पत्त्वे तत्खन्दस्म प्रतिष्ठापयति”—प्रत्येक । ‘पत्त्वे चापिपरां मथास्य शुभच्छलीनेण हन्दसि’ ‘तत्’ पूर्वकालीनेण हन्दसि: ‘स्वाम्’ ‘प्रतिष्ठापयति’ तदमात्रेषु भिष्म्येयं प्रतिपादयति ॥।

पञ्चम त्रितीयार्थार्थार्थविवरणे मध्यवै बेदार्थप्रकाशे ऐतरेयामहाभाष्य द्वीतीयपश्चिमायां भिन्नियात्वर्णे

प्रथम: खण्ड: ॥ १ ( १२ ) ॥

॥ पञ्च वित्तिय: खण्ड: ॥

प्रजापतिताय वर्ज्ञ हन्दांसि देविष्यो भागवेयानि विभावतुष्य गायणी मेवाम्ये वसुम्य: प्राताख्याने

० पर्युपलंकारेऽनेत्रस्य भक्तस्य वाक्यांगमानी हन्दानी ( १, १०४, १२ ) ॥
धन्य चन्द्रेण सुखलेन प्रभु दर्शन करतु माझारायका माणे—
"प्रजापतिविवे यज्ञ चन्द्रांसि देवेभो माहेषेयानि व्यभचतु,—नः
गायणी देवामिथे वश्यः प्रताधश्वनेन, भजतु विषुवसधाराय
बद्रेभो मयान्त्रि, जगती विशेषेभो देवेभा चारिखेभस्तूतीयः
सवने"—प्रवति। पुरा 'प्रजापति,' सवं जगतू ब्रह्म सवनसावधानम
'यज्ञ' गायणदायैन्न 'चन्द्रांसि' च देवताय 'भागवेयानि' भाग-
विशेषनकपारिल हः 'व्यभचतु' विभवतानु, सवेन प्रकाशितेन, स्
उपस्ते—यहरे यज्ञ प्रताधश्वन मक्षि, तक्षन् 'गायणी सवेन' प्रभार्य
मध्यवशेष्रेवताय च विभवतानु, माध्यमादिनेन चित्रभ
भतीयपत्रिका। २।२। ॥

भिन्नार्थ भेकादशब्रजसंविभक्तवान, भतीयसंवने अमरी विवेकके देवेभने पादिकियेव विभक्तवान्। एवं सुधरुपका परिवर्ण; तस्या हतास मात—"भवास यत् सं हस्य प्रभोदनुपु, तात सुदव समभुदीष्टध्रागायीमा सभि सैन मन्द-वोदनुपु—लं वेव देवानं पापिचोसि यथा ते १० सं हस्यो-भिष्मा, यं मोदन्त मन्दभुदीष्टध्रागायीमा सभि; तद्भजात:।

सं सोम मार्हत्, स सं सोमभियं सुख मभि परीशरदनुपुम्।

तन्नाधुनुपुविच्छियं ५ सुखा वुजव्ये सर्वसं सवनागाम्"—दृति।

चताम्मादिन्यं बचादिन्यं च हस्योविभागानमरम् 'पश्च' प्रजापति:

संभुत मन्दसुवायं यस्मन्य भारीत, 'तात' परुसुभाम् 'हस्य मभि' यस्मन्य कान्ह्रासादेय मभिलङ्क 'हस्यित' पपसारितवान्।

उत्ते देवे? दृति, तदुपये—'पश्चावाकीयमा सभि'—

दृति।

परीशावाकी ! वदस्य देवे मन्दसुवायं यस्मन्य बालं ज्वूते, बेव बुध्दा वाकीयमा; ता मभिलङ्क चद्दौवान, चन्द-गुम मच्छावाकीयं चज्ज्वानिश्च्चरः।

तेन कुपिता 'सा' परुसुबेव 'वर्तमाण' प्रजापति मन्दवीत,— च प्रजापति। 'लं हु एव' त नेव खदु एको देवानं मधे पापिचोसिः, 'यस्स' प्रजापत्वेदद्वां चद्दो-भिष्मा।

तम्रविसादयं: पूर्व छस्तरिष्टितं, ताद्धे भवेन्द्रय चद्दसिन्दि

dतस्वानिश्चरः; परं तू पूर्व नेव खदु दायमा, ताद्धीम मा लक्षोप-सारायीश्रालीयमा मभिलङ्क चद्दौवानिश्चरः।

त्यति मन्दुपरिष्यव तव पापिचोसि मन्दसुवार्तमा मभिप्रायः। 'तत्' वर्त मन्दसुवा प्रोक्त सुयालब्रजसंविभक्तवान्।

हता च तदुपयास्वभापरिनाथं खारियं सोमयाय मार्हत्। य तृ तस्विन विभक्तियाः।

* 'भक्ति' च, एकौः च।
‘चर’ चेष्टा प्रारंभपूर्व यतू सुख मसित, तदभिन्नस्य बनुमते पराहरसे, तत्त्वात्र समवतनिभव्यः। । तनाधु तनांत्रेव कार्यार्थ द्य मनुभुप ‘वचन्य’ चेष्टा सती सर्वेषां सबनानां ‘सुखा’ युध भवा प्रारंभकालोऽगुनां प्रसुभाष्यते।

एतेषदेन प्रशस्तति—“चचियोः मुखोऽभवति, चेष्टात मनुष्ये य एवं वेद”—प्रति। वेदिता संकीयप्रातीनां मधे ‘चचिया’ चचिये भवो वृहा क्षेत्रः, ‘सुखा’ अवशार्निवाहकः, ‘चेष्टात’ विश्व-हस्तादिगुणे: चेष्टा प्राप्रोति।

प्रजापतिनिधयेन वज्रमदास्तापि [सवनीयामाध्यु] भावायु-श्रुत्ययोऽयं दर्शयति—“स्मे वै य ततू सोभे सकाशयतु; तनाय-ब्रह्म का च वज्रमदास्तापि भवति, कक्षत एव यन्नोपि”—प्रति। वज्रमदास्तापि ‘सः’ प्रजापति: सबस्त्रैः एव सोभयानि ‘तत्र’ सवनीयामाध्यु मुखान् सवनायतु, तनादिगुणानि मनि ‘यन्नोपि’ यागे यन्नो वज्रमदास्तापि भवति, य यन्नोपि ‘कक्षत एव’ चवेकस्येनातकाकामीकेयभिमिळानुभुमः सवनाना मादी प्रयोगी सति यज्रक यज्रमदास्तापि तत्त्वो वेकस्तरिन्तो भवतीलिख्यः।

हस्तं वाक्यायं नेव वाक्यातिरिच्छ शक्तिकृतोरतः—“तस्ये जन-तायेव कक्षते यवेवं विहान् यज्रमदास्तापि वयस्ते यज्रते”—प्रति। ‘यन्नो’ यस्यां जनमायामुचः, ‘एवम्’ भनुभुमो महिसां विहान् यज्र-मानः ‘वयस्य’ सवयोऽभुला, तस्संबुधुः प्रयोगी सावधानानो

* ‘चचिया’ च, टांग च।
* गाम्यतत्त्वं च-युक्ते; चचिय विष ‘प्रसुभाष’—प्रति।
* ‘अंगस्मायाम्’ ग।
भुल्ला यजुर, 'तस्य जयताये' तस्या जन्ताया: 2 'कस्ये' वष्ण: प्रयोजनसमयां मध्ये भवति 2

द्रति वीमाक्षारावाचार्य्वनिरूपिते माधवीये बेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मणस्त्रृतीयपश्चिमांत्रितिवाचार्ये
तिति: खण्ड: 2 (१२) खण्ड: 2 (१२)

प्रथम ब्रतीय: खण्ड: 2

चन्द्रिवें देवानां होतासीतं मझुर्विषिष्ठ्यवष्ठाने
प्सीट्योलोजुङुभारे प्राथ्यपद्य 'मृतु मे क्षय तत्तत्त्वाक्रमेत्
त माणी उसीतूँ स प्राचीक प्राथ्यपद्य शुम्भ मे क्षय
तत्तत्त्वाक्रमेत् तं माण्ड्यनं पावानां परि सेवोत्योसु-ण्डुभा महेषविसयं प्राथ्यपद्या मृतु मे क्षय तत्तत्त्वाक्रमेत्
माण्ड्यनं वृहदीणु नात्त्रकोलासुं' प्राणशा 'वृहद्:
प्राणशानेव तत्त्रायणुरुत्तु व्यवैर तस्मां माण्ड्यनं पावानां होता
वृहदीणु स्वस्वविषिष्ठ्य प्रतिपद्याने' प्राणशा 'वृहद्:
प्राणशानेव तद्भव प्रतिपद्याने 'तं द्रतीयपावानां
प्सीट्योलोजुङुभावे बेदार्थमेव प्राथ्यपद्य 'मृतु मे क्षय
tतत्तत्त्वाक्रमेत् 'तं यज्ञालोकाये प्सीट्योलवेदार्थवरीये-
माण्ड्यनं प्राथ्यपद्य' मृतु मे क्षय तत्तत्त्वाक्रमिकाभो

* 'तस्यां जन्तायामि' न।
वै वैश्वानरौर' प्रतिष्ठा वन्नायज्ञौर' वच्चेष्वैव तत्त्वति-
ठाया मृतं नुत्ते स सर्वानुः पाथान्य्वान्युः ध्यानं
न्मृतान्तरितसुच्यः सक्षेपेवोदमुच्यं सक्षेपे होतो-
न्मुच्ये वराणुः सर्वायुः सर्व यायुःरति य एवं
वेदः ॥ ॥ ॥ ३ ॥ (१४) ॥

पुनर्धि प्राकाशार्थेषान्यशुद्धो धनिमानं द्विविखित मास्मा-
यिका साधः—"वप्रियस्य देवानन्त तोतासीतृ, तं सर्वार्धिष्याव-
मानं स्वपदं, वैश्वानरं प्रत्येकपदं, सर्वुपौमेव तत्त्वेय्यकाममद्,
स साधं सर्वपदं, व प्रत्येकपदं, तद्वृत्ते सर्वेय्यकाममद्।"—
प्रति। पुरान ब्राह्मण, देवानन्त तोतासीतृ, "तम्
अमित्रो होतारं सर्वुपौमेव "प्रवीद्वया" सर्वायुः प्रात्माति। कहाये वाले?
प्रति, तदृजः—वप्रियस्य क्रमानां दोषेऽदा प्रत्येकपदस्य
"उपास्ते गायता नर"—देवायुः नास्तिक सामायी। स्वायमाने
सति ॥ सोद्य मने सूपुष्पार्थिकासायी। तदानी मनि: सर्वो" परि-
धर्मृगम धनिमं प्रत्येकपदस्या "प्रवो देवायुः"—प्रत्येकपदार्थसः प्राप्व-
सदां सर्वयुः प्रात्माति। तव् तनात्यशुद्धोपय्यकेश्वरस्ते
मेव सर्वुपौमे वर्य्यकामसव अविष्कारात्। तत्: "सम्य प्रा याहि"—
देवायुः प्रायस्मायणात् एवंस्त्रे (५० पाणो १६. १. ४-७.) सामायी।
स्वायमाने सति ॥ "तम् प्रकाशो चर्तुः: प्रवीद्वया" प्रात्माति। तदा

* १ माण् ४४४ ४४ ४४ "प्रकृतम्" तासा । ५ । ५ । ३० पाणो १०१.१.१-२ ।
† १ माण् ४४४, ४४४ ४४ ४४ "प्रकृतम्"।
‡ १ माण् ४४४ ४४ ४४ "प्रकृतम्"।
§ 'तत्त्वेवायुः कीर्ता जायमाने ज्ञातमाने सतिः' ग
‘श’ चिंति: ‘शतु’ परिषु: ‘बायवा याहि’—द्वार्तिदिवेन सत्तवाधवेन प्रत्यगमविवेष समाहारां ‘प्रत्यपपण’ प्ररुपवान्। ‘तत्’ तेन प्रश्नप्रयोगेवश तदानी सेव क्षुषु मतिक्रमानवान्।

इतयां प्रातास्यने सन्तुम मुखप्रभार्यस्तुलेन प्रश्नस्य माध्यमनाविवेष तथा प्रशंसति—‘त’ माध्यमिन्ये पवमाने स्वीदत, कोइदुःगोि महलातीय प्रत्यपपण, क्षुषु सेव पवत्तवामाट, से माध्यमिन्ये हस्ताक्षिऀ नागांमोट सरु,—प्राशा वेद हतस्य, प्राशानेव तवायः अयातुः; तवायानेव तीन घोरत हस्ताक्षिक होटिवेष अवतपवते,—प्राशा वेद हतस्य, प्राशानेव तदन्तिः वरिष्ठपपणे—‘शतुद्व’ प्रतिपद्यते।

प्रातास्यनाविनाराजौ शतुः सामाने: ‘चशा वेद जात सम्बन्धः’—द्वार्तिदिवे ( एका पाठ एका ११५–१०० ) माध्यमनिपवपवमानस्योऽत्र गीयमाने सति, तवायः बाले ‘तम्’ चिंति होतारस्य ‘शतुद्व’ प्रातास्यनावः। तदानी ‘श’ चिंति: हस्ताक्षितां मुखप्रभार्यस्तुलेन वदुपुपः-वद्द्वर्या “क्षण ला रघुस्य”—द्वेषेत् लेने (पाठ ५५१५.१) महलातीयें शस्य अथ ‘प्रत्यपपण’ प्ररुपवान्। ‘तत्’ तेनानुदूपिनं प्रयोगेश तदानी सेव क्षुषु मतिक्रमानवान्। माध्यमनिपवपवमानाविनाराजौ मृगार्यस्यनाविनाराजौ महलातीयें महस्यमाणे सति, बंधितार समन्त ‘घोरराच’ होताराच प्राशानेदीविव विषार्य तत्र हस्ताक्षिक्रमान्याय स्वायत्तै सोमयमानायु भु ‘तस्य’ चिंति: ‘सरु’ प्राशानं नागांमोट वान्।

* १–१५ द्वेषेत् अः।
† ‘प्रत्यपपण’ याव माध्यमिङ्गे सर्वात् पुपे, विशिष्ट बनिदिवः पश्चिम सागरसः।
‡ यवनायदिवेन पवमानेन मुंदला, माध्यमिन्ये सेव तथ सर्वात् पाथवानिः—द्वार्तिदिवे भाषादिवे ११.६।
†† तत्र शतु पायरायस्तु चतुर्यांदिव पदुः क्षुषु पायरायस्तु।
‡‡ ‘विश्वामानायु’ च।
তত্ত্ব হেতুবিন্যাস:— হস্তীক্ষ্ণন্দ্রনা অত্যন্ত: প্রাণলোপা এব: ‘তত্ত’ নিবেদন প্রাণার্থ যোগাযোগমন মূত্রপ্রযোজ্য মূত্রপ্রদ প্রাণঘাতকম্বলমায়া: প্রাণার্থ রবিতলাভ। হস্তক্ষণ মহুশ্লোকান্তরে প্রাণার্থক মূত্রপ্রযোজ্য অন্য বহু বিবেচনা। তাচ সর্বভিচারের সাধ্য হইলে প্রথমকথায় নিবারণমুখে। যথার্থচিহ্ন হস্তক্ষণ পুরুষপ্রযোজ্য নিবারণমুখে সাধ্য, তাকান মাধ্যমকর্তা প্রয়োগী হোতা হস্তক্ষণপ্রদীপ্তপ্রধান চন্দ্র সৌচিক্ষণ্যের চন্দ্র যন্ত্র প্রারম্ভ। বিভিন্ন সাধয় সময়ে সোথর্ণ গোত্তরম, সোথর্ন দেবদূর্গিথিত: \\
তেন চন্দ্রেন প্রাকৃতঃ প্রচ্ছন্ন তত্ত্বা প্রকাশ নেত্রানলম্ব: প্রকাশ্যর্থ হাতবাজ ভবতি।

পৰ্যত দ্বাদশব্দে মূত্রপরিশিষ্টাধিষ্ঠিত’ প্রণ্যতচ্ছ । ‘তত্ত্ব দ্বীপধানন্দ্রপ্রদ োৎসর্গ, সন্তুরাদ্যা বৈষ্ণবস্যা প্রায়শ্চিত, মূত্রার্থ নিবারণ তত্ত্বালম্ব ।’ বিভিন্ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ শিল্পী: প্রদয়পঃ, মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।

পৰ্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।

* পর্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।
† ধর্মবাহুপর্ব (৪ খ্রীঃ) ৫ পর্বত: আধুনিক বিশ্বাস করে।
‡ ‘রাম। প্রায়ণ দ্বাদশব্দে মূত্রপ্রতি প্রক্রিয়া হস্তক্ষণ প্রতি’ প্রক্রিয়া দ্বাদশব্দে।

* পর্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।
† ধর্মবাহুপর্ব (৪ খ্রীঃ) ৫ পর্বত: আধুনিক বিশ্বাস করে।
‡ ‘রাম। প্রায়ণ দ্বাদশব্দে মূত্রপ্রতি প্রক্রিয়া হস্তক্ষণ প্রতি’ প্রক্রিয়া দ্বাদশব্দে।

†† পর্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।

†‡ পর্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।

††† পর্যত দ্বাদশব্দে মাধ্যমকর্তা প্রক্রিয়া শিল্পী: প্রবৃহপশ্চাতে।
प्रारंभतः तेनातुतुप्य-प्रयोगेष तदानी नेव मृता मतिक्रान्तवान्।
द्वध मनोतुप्य स्ववनच्ये तस्ता॥

पच वनत्रायण्यां सां, वैष्णवरीयं च च प्रववमि—
"तं ज्ञात्रायण्ये स्विद्र वैष्णवरीयेषामित्रां प्रववपतं, मृता
मेव तत्तयांक्रामम्,—वचो वै वैष्णवरीयं, प्रति दा ज्ञात्रायण्ये,—
वचवे वेत्तवत्तिधाया मृता उदते; स वार्तान् पाशाण्यांवर्तमान्
खाषून् मूलवोतिस्तुद्भुत्त खेक्योक्तदुस्मृतं,—खोजक्ये खोजन्यामते
सर्वोऽस्मां मूलयुवलये"—देवी। "यज्ञा यज्ञा वो च चन्द्रगे"—वेदवा
मृचि ( क्ष ४० चार १.१.२०.) चतुर्वत्स सां ज्ञात्रायण्यांमुख। तत्तत्तके
साये तत्तत्के चारये सामगरीयमाने सति तद्विधपवभाषणानि
राखतो मृता: 'तम्' पलिन् दौतारं प्रारंभान्। 'सः' चापि चन्द्रि:
होता मृतरपिरिधाराय "वैष्णवराय प्रयुपायते"—द्वादिना वैष्णवरीयेषः
खुबेन चारिन्यकृताः शरण प्रारंभान्। तेन सुशर-प्रयोगेष तदान्ते
नेव मृता मतिक्रान्तवान्। तदा वैष्णवरीयं च चतुर्वत्स
वाचकपूपमुः, ज्ञात्रायण्यंस्तों तु प्रतिधाया: समास्मेङ्दृतः। तत्तत्तु
सुशरप्रेष मव्येव प्रतिधाया ज्ञात्रायण्यमें समिरविराक्रूदते।
'सः' तावेयोजिनि: 'वार्तान् पाशाण्' मृतृसुमसंबन्धव्यनरचयुपान,
तथा मृत्युः: समविद्येः: 'वार्तान् खाषून्' काठोपकृतिमदायः
पानि, 'खोजः' सकामातू 'चत्तिस्तुद्ध' निवार्य 'खोजक्ये चेत्तेषाव
सत्य चतुरायणावादुस्मृतेऽभूमित। भविभावान्योपयिन्हो होता सनिधेन
प्राकृतिपु अरुतिङ्गु सतेचायम् युजः: चेत्तेषाव मूलवोक्तदुस्मृते॥

1. क्रो गाण १०.१.१४।
2. "स्त्रीया वै००—० ते स्त्रीया ज्ञात्रायण्य स्वयंसंस्कृता ज्ञात्रायण्या वै। चप्रव्य प्रति"—दक्षिनि
ताः गाण ५० चार ६.६।
3. एतदु: राजाधीश्वर ज्ञात्रायण्य च्युत्तेऽस्मारिदा चिथु खाषून् दव्यान्।
भर्त सर्वत्र यो य: पूर्वस्तर्स्तर सर्भस्तर्स्तर्वादात्रिव विनिमयविद्युः
सोऽस्य चिुद्रप्रवृत्तोऽऽ योजनां सर्भयुक्त्य वस्तुधर्मां
वेदनं प्रभुवति— "सर्भ मानुरेति य एवं वेद"—द्रति ॥ २ ॥

drati श्रीमब्बामकामदद्विविरोबिविना माधवीये वेदार्थप्रकाशः
ऐतरेयब्राह्मणः द्वारकपरिवकारया हिन्दुयायाये
द्वारकः ्खण्डः ॥ २ ्(१४) ॥

॥ परम-चतुर्थः ्खण्डः ॥

इंद्रो वै ज्ञैं द्वार नाध्वनिति मन्यमानः परा:
परावर्ती गंगान्तः पराम भव परावर्त गंगान्तः निस्तुबः
वे परम गंगान्तः भणुदुः स वाचं प्रकम्भयान्यग्यं
सर्वां सुवत्तै विनिमयान्यकक्षत् पूर्वेष्वः
पिएद्रो विन्दुरात महादकात्मक्षः पूर्वेष्वः
्पिद्ध्वः निविदत उसर महादकात्मक्षः यजाते सा ब्रह्ममिव
सा वन भाराक्षण मागाष्टि प्रतिणाति कते प्रत्यछूँहिम्यालायेहि
तथा वा वन चारसिष्ट मागाष्टिलाति तथेऽति तेघानाय
पुष्पालया ता रञ्जा एवं ययोतय पूजीवेत् मात्सर्यास्त्रार्गतः
वसो सुत मध्य पूजीवेत्: सुतकोष्या मात्सर्यभविष्यति
नेत्रीय एद्धिष्ठावेत् मध्यं प्राप्तयात्म्यागतिनेत्रः यशोः
जन्ते सेन्न्य यशोः राष्ट्रोति य एवं वेद ॥४(११) ॥

* 'श्रीमभिवी' गः
चप महळप्पे मार्खण्डे, तदाय चहुँद्रोऽकः।

"प्रतिष्ठानुप्रचारणम् प्रागायो परिवर्तनोऽय सरस्वतीः।"

धुरशिवशिवशिवसाय धाय विना मण महळप्पे वृङ्गे।"

-दति। तद् "ते ला रघु"-दति (स०५.५०.१-३.) महळप्पे म्यायुः, तां प्रधानं भाषा॥

"पद्मो बै हर्ष इत्या नाशूः।" वीति मणः।

प्रमाणं वेधं; स परमा नेव परावतं म्यायुः। बाबा भुजुपुः; स च वार्ष विव-भाषणं, तं सर्वादिः भूतानि विभवाण्येकं हुं पूर्वेकं। पितरो विचयसुर महळप्पे व्याख्यातं पूर्वेकं। पिभ्यं जियतं, चतर महळ-देवानुः धलो॥

-दति। चन्द्रः पुरा हजनामाण मखुं ० इत्या

चन्द्रः पुरा हजनामाण मखुं ० इत्या

महळप्पे नालेच सचिनाच म्यायुः दति मणः।

तदोऽनि वाक्यं सर्वादिः भूतानि विभवाण्येकं हुं पूर्वेकं। पिभ्यं जियतं, चतर महळ-देवानुः धलो॥

-स। च वार्ष वायुनुष्ठल: विभवाण्येकं हुं परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव चाण्या नेव।

चाण्या नेवां चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेवां चाण्या नेव चाण्या नेव।

चाण्या नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।

चाण्या नेव परावतं भन्या नेव। परमा नेवां चाण्या नेव।
उतर महः। उतरभिषणि प्रतिपन्नि दशपूर्णमासवगादिना रेतानूण्य यज्ञो। दक्ष वाचकालात्र प्रवश्यासुस्तबं तत्तपवत्ति तात्पर्यवर्तः।

पचं महलोक्त्वस्य स्वति प्रतिपूर्वसंस्न हम्यति — "सेवुवथिभि-पुषवादेवं तथा बाव न पायिष्ठ मायमिशाति, तत्यति; तेषम्-पुण्यं च त्ता रथं यथोत्तर दक्षवैन मार्त्यविषं वसो शुचि मध्ये दक्षवैथं; खुतकोष्ठी मायिकमस्वस्त्र नेत्रोदेय एद्धिकोस्वैरं मध्यं प्राप्तदेवम्"—दहति। दक्षवथावशिष्टाः: 'ते' रेताः: पररक सिद्द महुवण्यं—'पायिष्ठवादेवं' वयं मध्यं श्राविष्ठ भोपकामिष्ठ वयं करामां; 'तत्ता बाव' तेन्य वरकारेि 'पायिष्ठम्' पायिष्ठकं मायित्यन् यया भवति तथा 'न' पायिष्ठान् दक्ष कामिष्ठति। तद्धचन मध्यज्ञू 'ते' तथों 'पायिष्ठवृहम्' पायिष्ठवं ज्ञत्वम्। तात्वद्या 'ते' रेताः: "था ला रथं ययोत्तरे"—दक्षवन्याव मध्ये (सं ०५.६५.१०) ते मिन्न मरुम्ब: सकामादर्मिकदेवं 'प्रकारक्षणये' पचं कायिष्ठद-हस्तिवधकामम् "था कार्यामिति"—दहति पःइयं यूयवे, तत्मायम्बः-दिनृक्षाराजित्स्त्रुयु। "दक्ष वसो शुचि मध्यः"—"दहति" पायिष्ठन् मध्याचारे (सं ० ५.२.१) 'खुदकोष्ठीम्' पायिष्ठवाचाचार खुद-मन्नेित्यो दक्षं दक्षं: 'पायिष्ठमिति' प्रकारोऽभुतं। "दक्ष नेत्रोदेय एद्धि"—दहतिमित्तगमण (सं ० ५.५.२१) समोपागमन- वाचिना 'नेत्रो: दहिः'—दहतिपदक्षणं 'एतत्स' दक्षं यागदेयमचर्य प्राप्ततवं। चैनायर्यवर्तिन तत्तपपविविवेचः। एद्धिवाहिनि- प्रेमद्वाक्षायण भाष— "महलोकोऽथं शुचि श्रोतंवर्तीयो भौसावी मिति मायिकेिने प्रकारदेहावाय था तथं यथोत्तर दक्ष

* 'सचाना' य।
वसों सुन मन्ध सति महलोग्राँखा प्रतिपदवृच्छिकः नेद्रीय एवद्वितीयतेनः: प्रमाणः"—सति (५.१४.२-८)। वेद वचनं ग्रहं प्रारम्भं, सोत्त्य वचं: प्रतिपद्वतेयते; तदन्वर्धावी वचोंकु-परं। पतं “ता ला रवम्”—“दृढं वसो”-देखेताह्सी प्रतिपद- वृच्छरी दृष्टव्यों। तत जां भिन्नतितवबः: “सदृ नेदीयः”—सति प्रमाणः: चहःऽवावशमः दृष्टव्य दलर्थः।।

वेदने प्रश्नसति— “पायतेन्द्रेष वणे जयते, बेदेन वणे राजोतिय य एवं बेद”—सति। पायत दृढः वणिन् बने, सोत्त्य मानातेन्; वेदिता ताहेन वणे जयते, तवेद्रसप्तितेन वणन समुपो भवति || ४ ||

धाति वैमालासाधार्यिति भाष्यवेदार्यप्रकाशी
ऐतरेयनामःग्रंख वतीयनिश्चितायां व्यायामायाये
पतारय: सुखः: || ४ (१९) ||

पता धारयः सुखः: ||

दृढः वै हर्षं जग्नवांस्मास्तरेण प्रमाणाश्चः
सवा देवता जगहलं मद्दत एव मानयो नाजुकः।
प्राचासे वै मद्दतं: मानयः प्राचासे प्रेमीं तं नाजुकत- बादेयो रज्जुत: मानयमानः प्रमाणः। श्राण्तं चा श्राये खारिभिरविधिपि ६ यदैवेन नेवात जां: हन्दः: श्रास्ते।
थो तसं महत्त्वतित्यं भवत्वेष चेद्यन्त: खापिमान् प्रगाधः शस्यत् च खापे खापिभिरिति॥ ५ (१६) ॥

युतीक्ष्ण मिन्दन नेद्रेय प्रवार्तिकं प्रगाधं वंशित मास्मारिकामाहं—"द्रृश्ये वै थरं निऱ्वारसं नासुतीति मन्ययमाना: सवर्ध हेवता भजनसृं महतं एव्वा साप्यो नाजाहुः; नापास्च वै महतं साप्यः, नापास्कैं तं नाजाहुः; तर्मादेशो प्रकृतं: खापिमान् प्रगाध: शस्यत् च खापि खापिभिरिति"—प्रार्य। द्रृश्ये यथा थसं निलिङ्गश्च, तदा त मिन्दन सवर्ध हेवतात: ‘चजाहुः’ परिद्विशवः।

तोड़कोर्ण हेवतातः? ‘नासुतीति’ न धिन्तिवानिन्द्व द्रृश्ये मन्ययमानः।

द्रृश्यमारिकाव्रौऽसतिवात् प्रसारमात्रेश्रिति न मृत द्रृश्ये हेवतानं ब्राह्मिनः।

दर्जोद्विताभिः परिद्विशं तस्य द्रृश्ये 'सवर्धं महतं एव्वा नाजाहुः' न परिद्विशवः।

तत्त्वश्रवः 'साप्यः'—ट्यूः, नुस्तिकालेकिद्वियस्य विस्मादा दर्शवः।

सापिमस्त्राध्य: सुकृतं प्रद्विशते—प्राप्त वै हेवमध्ये विस्मादा: प्राप्त एव्वा 'साप्यो महतं' सापकालेकाविशनो वावः।

प्रासादावन तबालाद्वारश्रिति मायवेश्यिकाः प्रशोधराध्या मामानंति—“भगवोद्विपिन्ने युन्ये काले कालि खोपनि? कालिनयं आयाति?"—द्रृश्ये (प्र. ७. ४.१.) प्रवशः।

“प्रासाध्य एवसतिपिन्ने पुरे जायति”—द्रृश्ये (प्र. ७. ४.३.) स्तरस्मृ हृदिविश्या यथात्व प्रस्तृपण महतं एव्वें सिन्द्र तदानि न परिद्विशवः: ‘तस्यात्’ कार्यात् एव्वः।

“द्रृश्ये नेद्रेय:”—प्रवार्तिकः (७. ४.२.५.) खापिमान् प्रगाधः

'प्रकृतिः महत्त्वत्वीयाश्रिति वस्तेवायपिरिविष्णुः: शस्यते। सापि-मध्ये।

* "ततोपसायणेन युन्यनं महतं"—द्रृश्ये च सिंहः २.४.२।
विभिन्न प्रागायति, चौथे स्वामिन् प्रागाय।—"चा सापे स्वामिन।"—
प्रागाय पाठे विभिन्न प्रागाये भाषायते, तत्त्वाद च स्वामिन् अ प्रागायः।

इतस्मिन्निर्वाकोऽपि प्रागायम् प्रमखः पुनरं प्रकाशार्कर्षते से
त मेव प्रमखः प्रमर्यति—"चापि इ यदैवस्य नेि सापे "सापे, तत्र स्वे महाभास्यवेदस्यस्य सापमान्य प्रागायः सापत चा सापे स्वामिनिरति—इति। 'चापि इ' चापि 'वतः' एतत्
प्रागायम् सनात्तानां सापमान् सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैवस्य मेव चापे। इत्यसबस्वरूपवेदनां स्वापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैवस्य मेव चापे। इत्यसबस्वरूपवेदनां स्वापमान्यानां सापमान्यानां।

इति चौथे स्वामिन् प्रागायति माधवीये वेदांतीप्रकाशे। ऐतरेयब्राह्मणस्य ग्रंथम् ऊँचायायाये।
प्रश्न: खंड: || १ (१६) ||

* चापि इव चापि: चापि इव महाभास्यवेदस्य सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैव सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैव सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैव सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैव सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां। यदैव सापमान्यानां सापमान्यानां सापमान्यानां।

Digitized by Google
ब्राह्मणस्य खं प्रगाधं शंसति । वृहस्य तिपुरेहिता
वै देवा । जययन्नखङ्गे लोकं वृहसिंहोके सजयते
तथेवेत्यज्ञमानो वृहस्य तिपुरेहिता एव जयति
खङ्गे लोकं वृहसिंहोके जयते तौ वा एती प्रगाधा
वस्तुती सनो । पुनरादायं श्येते । तदाधुः ष्ठ
विष्कनास्तु सत्यनारादायं यशस्ते । वय कस्तादेति
प्रगाधावस्तुती सनो । पुनरादायं यशेते । क्षति
पवमानोक्ष्यं वा एतदाधुः ष्ठतोत्यं । पदसु वा च
गायत्रीषु सुवते । पदसु वृहत्तीषु तिर्यु । विष्ठाप्नसु
स वा एष चित्तंद्र। पश्चादशो माध्यन्तिनः पवमान
स्वादासु कथं त एष चित्तंद्र। पश्चादशो माध्यन्तिनः
पवमानो जनुशस्तो भवतीति । वे एव गायचा उसे
प्रतिपदं यो गायचो । जनुचरस्ताभिरवाखं गायचो
जनुशस्ता भवन्त्यताभ्या भववाखं प्रगाधाभ्यां ब्रह्मो
जनुशस्ता भवन्ति तासु वा एतासु वृहत्तीषु सामगा
रूरव्योधाज्याभ्यां पुनरादायं सुवते । तत्क्षादेति
प्रगाधावस्तुती सनो । पुनरादायं यशेते । तत्क्षे ।
क्षति मन्तैति । वे एव चित्स्डळ धायो यत । चैतुः
निविदां ताभिरवाख चित्स्डळ। जनुशस्ता भवन्ति

मुहाकृति चिकन्दा: प्रघडः माध्यमिन: पवमानो जलुषको भवति य एवं वेदः॥ ६ (१७) ॥

वयाधिकास्यथातीये शके "प्र नूयं प्रजाश्रयति"-द्वादीतव्र प्रगायः (सो १४५.५) विघ्नः- "प्रजाश्रयः प्रगायः यस्तति"-द्रति। द्वितीयाचः सम्रूः प्रगायः। तथा चामकायाय चाशः
"दच्छ: प्रतिपद्धत्वरा हुच्छ: प्रगायः"-द्रति (१४५.७)। दक्षेय नवानुकाश्च दच्छपृष्ठ प्रचऱ्यते, तत्त्वाद्यम प्रगाय दच्छवते।

विहितं प्रजाश्रयः प्रमाणति- "हस्तश्चाक्षरुपोहिता कै देवा चतुर्ब्रह्म कोशं वाक्षिंशोऽव जग्नयं, तथेऽत्यज्ञामानो हस्तश्चाक्षरुपोहित एव राजयति समे चोक्षं वाक्षिंशोऽव जग्नयं"-द्रति।
योऽयं प्रगायः ब्रजाश्चाक्षरुपोहितः; सोऽयं हस्तश्चाक्षरुपोहितः; तथा ब्रजाश्चाक्षरुपोहितिसमालवः। व च हस्तश्च: परोहितो येवं देवान्त ते 'हस्तश्चाक्षरुपोहितः'। तथा च दुःखमारे समाजातम-- "हस्तश्चाक्षरुपोहितं परोहितं भाषोऽत्"-द्रति। पौरोशिकस्वर्य मेव
चतुर्ब्रह्मसक्तिरञ्जनानां वच मन्तविष्ठ। तदपि शुक्लारे एवा
जातम- "हस्तश्चाक्षरुपोहितं परोहितं भाषोऽत्"-द्रति (तैः
सो ७.५, १.१)। तदाद्य हस्तश्चाक्षरुपोहिता देवा चाचने
प्रगायेन समे चोक्षं जिष्या भूखोऽकाशये प्रजियय प्राशा। तथेऽ
तथा तत्वाकेदानोसवानाणि जज्ञादानो 'हस्तश्चाक्षरुपोहित एव' हस्त
श्चालुक्यश्च एव समे लोकाय जयति।

* सो ६० मा ६० भू ३५-५५ प्र ६०।
† "परोहितो देवा हस्तश्चाक्षरुपोहितात्"-द्रति (यतो सो १२.५.१.६८।
टिवा वा एतो प्रगाधावसुती
बनो पुनरादायं भेषेते; तत्तत्तुवाति किचनासुतं सति पुनरादायं
भेषेते; तथा कार्तवति प्रगाधावसुती बनो पुनरादायं भेषेते?
वि-वि। समाजसारे हे एव काशी प्रयाणने तथ्यपत्या सम्बन्धी
भेषेते। प्रयाणप्रकार तथ्यते—“प्र नूंन भ्रात्रसर्वत्र।”-हेतुया हस्तेची-
क्ष्याति; हादशाखरेश तृतीयपादिन्याचार्यभाषायुक्तत्या पठि-
तिवासकारसंपर्ये। सेव ज्ञात ज्ञातू पठनीया, पुनरापि तथेहि
महत्तारं पादर्णयां विराजाय भोज्याचरोजनं: सम्प्रदायीयः।
उत्तरेच चौथो प्रयाणपादो हादशारेश; हितीयपादोंस्वार्थः
ध्यानं। एततूवं मिलिवा हितीया हस्तेवी सम्बन्धी। तत्तथव मन्तिस
महत्तारं पादर्णयां विराजाय समाजसारे उत्तरेच हादशारेश प्रयाणपाद
महत्तार सुरसर्वं च पठिवा तृतीया हस्तेवी सम्प्रदायीया। चय
मेव प्रयाणप्रकार: “इन्द्र नैतब्रै एत्रिक”-हेतुयापि प्रगाधि
(१५४०) योजनोः। तावेती प्रगाधि “पुनरादायं” पुनः-पुनः पठित
मेव पाद माध्य भेषेते। सामगैलां माध्यमिन्यापनमेन प्रगाध-
यावितावसुती।०। तैरुस्यें: होणा संस्कार यस्यात्; न स्वाभिः
बच्चिद्विपि सामगैलां मद्यमाजात पुनः-पुनरादायं भेषेता
हस्तेची। एवं वि-वि कार्तवार्षसुपकारणा भजन मिति चोक्षा-
वालिन चाळुः।

एततोवेच मवमाक्रण परिवर्त मवुखैव चोक्षाविल प्रगाधवति—
“पवसालोकं वा एतवसालोकैवष्ट्टुसू वा च वर गायानीषु सुवते,
ष्ट्टु हस्तसू, सिद्धु हस्तसू, सू वा एव विष्णुद्वादा; दुष्यानमो
माध्यमिन: पवसालोकसङ्गादेश: कार्य त एव विष्णुद्वादा: पवसालो

० “प्रगाधावती न पुनः” च।
ढैनियपञ्चित्का २।५।८

माध्यमिन: पवमानी शुम्बदो म्भूति-प्रति। सचवतीयसङ्ग्रह बद्धित, ततु ‘पत्र’ पवमानीबो झांच्छिन्नपवसानसंबंधित मध्यम। ‘चन्द्र’ माध्यमिनपवसानसङ्ग्रह ‘कबा ते बालम’-प्रहारः दिनु ‘मट्टू सावधो’ प्रति भुज्येए। ततु: “पुण्यम: शीम”-प्रहारः दिनु ‘मट्टू छल्लो’ घुप्येए। योगावश कूर्तावश: प्रगाधः, तत्वाचि पूर्नार्थसांध्य नाथ (१७५४१५४०) तिनियो होमा झाँसा: सम्ब-दृष्टीया। तथा त दौरावाशं प्रायुक्तात्मक, तत उपरि योगावश क्षण मात्यमः; एवं सति तिनियो होमा: सामर्यार्थे विद्यावर्ष-साना: यस्त रस्तहोले। तथा “म तु दौरा”-प्रहाराधिपु (१० पारे १२१०१२१२१२) ‘विद्याचन प्रहाराधिपु’ घुप्येए। एवं सति ब एच

* हसिमाशि ‘चन्द्र ते बाल्य-प्रति, ‘ज न प्रद्युम्न-प्रति, ‘पद्य चित्तमित्र-प्रति, परिपुर्णार्था: स्वर्ण सीव कृप यह एस सामाल निधि (१० पारे १२१०१२१२१२१२)। तत्र ‘सामृता नुसा’-प्रहारि सासुर्यास्त्पाल (१० मा १२१२१२) चंद्रविद्वान-सिविलप्रमानसंबंधित पार्थाः, नाम सासुर्या सात्मिक, सत्ततरवर्ध नुसा: वर्णविग्रह विद्यावर्णास्त्पालः, विद्याविज्ञान तथा सात्मिक एवं शास्त्रवर्णोऽपि।

* जस्ता हसिमाशि ‘पुण्यम: शीम-प्रति, ‘शुम्बान जर्जिनर्म-प्रति, परिपुर्णार्था: सीव प्राणी (१० पारे १२१०१२१२१२)। तत्र ‘प्रेम ग्रहीति मार्गस्या-प्रहारद्रमान-अवस्था (१० मा १२१२१२) चंद्रविद्वान-सिविलप्रमानसंबंधित पार्थाः। चंद्रवर्ष सोमा नाम रस्तहोऽपि। नूठि तथा नूठे (१२१२१२)। तत्वाचि पूर्व दौराखं एक अग्रित ‘तापि चित्तमित्र-प्रहारद्रमानस्त्पालः (१० मा १२१२१२) तत्वाचि पूर्व ‘योगावश नाम सासुर्या सात्नमपि। तथैि नूठि तथैि तद्व तद्व (१० मा १२१२१२)।

* ‘बालम’-नामसित पृष्ठः। तथैि नूठि योगावशालास्त्र पृष्ठ (१० मा १२१२१२) ‘परिपुर्णार्था: सासुर्यास्त्पाल (१२१२१२)।
माधवनिन्धनपवमानः ‘विच्छन्दा’ भवति ॥ गायत्रि-हस्ति-चित्तु- 
बूफाणां भयाणां छद्दां समावात् । तथा स पवमानः पद्धथ- 
स्तोत्रोपेत् । तथा च स्तोत्रथ प्रवारः छन्दोन्ग्रामाशि एव माधव- 
यते— “पद्धथो हिंदूरोति, च तिष्कमि: स एकया स एकया, 
पद्धथो हिंदूरोति च एकया स तिष्कमि: स एकया, पद्धथो हिंदू- 
रोति स एकया स एकया स तिष्कमि:” —दृष्टि (तारोय्र्थ-०४.१.) । 
प्रथमयथं— तृतीयक नेवि स्त्रिस्त्रिजिविग्नायम्। तथा प्रथमा- 
तथासि प्रथमायथा धर्मकर्मार्थासि विषेषं, धितियानन्ति मध्य- 
मायाः, तृतीयात्रि चर्मायथा: । एवं प्रतिवास साधसाभि: 
पद्धथमिष्कमि: नृगितिपतलात्मकद्वितीयं दृष्टि । एवं सखः चोय- 
वादिन बाहुः:— हे हेतु: ! ते ‘एषः’ वधोक्षकावः: ‘पवमानः’ 
कथि महत्त्वतौयथोध्यवस्ति भवति ? भनुमायनः साध्यायम् ; 
“यथा वाय स्तोत्र नेवि मंड्रि सम्फू” —दृष्टिन्यायात् । चतो: ः च दौर- 
महायथोवैवेद्यसि मयुषा मिति चोयाणात्रम् ॥

तथा धितियथाय चोयाय तावदुर्तरं दर्शयति—“चे एव गायत्रि 
उत्तरे प्रतिपदी यो गायत्रि हुरस्ताभ्या सिन्धुरसि गायथाऽः सुख्या 
भवस्तित्वाभि सेवायथा प्रगायायथाः हस्तोन्नतुस्तिः समव्यति”—दृष्टि । 
“चा ला रथम्”—दृखक्षिप्राधवतीयश्च (५१ धौ) प्रतिपद्यपे 
तृतीये प्रथमा कठगुष्टेवेद्, ‘उत्तरे’ प्रतिपद्यपे हि कठी गायथारी 
विदेश्यायः; मायया: “हरे वसी चुत ममः”—दृष्टि (५६ धौ) 
पद्धथरस्तृत्वी गायत्रः; ‘तामिकेर’ पद्धथमवर्गविभीमि: ‘भस्म’ होतुः:

* “मार्गितं चवमतं पुयये विभिन्न हस्तमिष्कमि: पश्चिमाभ्यामिष्कमि:” —दृष्टि (५०-५०) 
० ५० । गायत्रिषिक्षेत्रसिन्धुष्कमिष्कमि:, माधवान्यियसरोरसर्वायात्माविवेय नाम- 
विनिष्कर्यः।
पवमानस्वरूपता: गावकरो सुवश्मा भवति। "प्रस्तु वेदोऽयोऽगुरुः"- 
द्रवित (६६ पृ.) वोक्ष्य मिर्निखवः प्रगाधः; यह "प्र. गुरुं ब्रह्मच.- 
कर्म:"-द्रवित (७१ पृ.) शाश्चर्प्रवः प्रगाधः; 'यतात्त्वत्' छत्त- 
र्याहः॥ पवमानस्वरूपता: 'हस्तः' प्रकृतिवश्मा भवति; प्रय- 
नेन हस्तोष्णाश्चर्याभ्यासं वसानवादभरते। यत्तु बिद्वज्ञस्मे सरुबंधनं 
तदुपरिषामातिवाच्यात् (१० पृ.)॥

वच प्रस्तुकावृत प्रबाहस्य चापि (२२४०१पृ.) परिशारं कर्मयानुं 
पुनः पुनराधान्नायान्तयश्च व मये "प्रायाियतः- "तासु वा यतासु हस्तनीजः 
बालम् रीरववियोजाययां पुनरादयं चुरात स तथादेश्य 
ऽवतुः वरं तत्तुः पुनरादयं च चर्यायते, तत्त्वज्जेय श्रोत प्रभावति।"- 
द्रवित। "पुनान्: सौमी"-द्राक्षतिन्त्र प्रगाधेः या यहस्तः प्रयनने 
स्वायतिः; 'तासु' यतासु हस्ततीजः रीरववियोजः योधायायकः च 
शुचा पुनः-पुनः: पाठिः नैव पाद मादायायथ चुरात स 
तथास्तु 
प्रस्तुनिष्ठवृिश्चर्वर्प्रवः प्रगाधावी साक्षेरशुस्वायतिः शती 
होमा पुनः-पुनः: पाठिः नैव पाद मादायायथ चर्यायते। तथा च 
सबन चोता स्वयमेय स्वर्ग श्रोत मयुङ्क्षित।

द्राक्षीः बिद्वज्ञा मयुङ्क्षनं कर्मयात्- "ये एव बिद्वज्ञानी 
वाचे, यत्तु बैिहुंनिविषाणं, तािहिरववियोिहुं;सुभुस्सा भवति।" 
-द्रवित। यथा सामविषाणं प्रथिगमासान ष्टु मूचं धार्याय 
स्वायतं एव नन्दायि। तथा चर्म "प्रायाियता भग एव चितो- 
न्यायं"-द्राक्षेणा (१०.२०.४.) धार्म, "लं सौम्र प्रायात्मिः"-द्राक्ष- 
पुरा (१०.८१.२.), 'ये एव' बिद्वज्ञक्षः धार्म स्वेच्छा विचार्ये, यथा 
बिद्वज्ञक्षः "अणिन्दा चः"-द्राक्षदिव्यं (१०.२१.५.)

४ द्राक्षोः। ५ गाण्योः। ६ भाष्प्योः। १ मास १९४० द्राक्षोः।
निविदान चूकम् — निविदायद्वितीय निविदायम् यशसिन्
चलो तत्ति निविदानम्; ‘ताभिरेव’ चूकमातिश्रिवाचविषयस्तुभि
स्थितुभि: ‘वस्य’ होतु: स्वीक्षणा: ‘विद्वुः’ प्रत्ययस्ता भवम्भि।
एव कार्येद्रतं प्रगतिः — “एव मु शास्त्रेव तिथिः भवति
पुष्टी मात्रकम्; पवमानो शुभकशी भवति य एवं वेद” —
प्रति II 6 II

प्रति गीतायकारार्थविराधिते माधवविे वेदार्थप्रकाशः
एतरूपाख्यातं वेदार्थप्रकाशायां स्तितायाधवे
वचः स्रवः II 6 (१७) II

पच सतम: स्रवः II

धात्वा: शंसति’ धात्याभिवैः प्रजापतितिरिमां
श्रोकाराद्वयं यं काम सकामयति तथेवेतयाकशाधारी
धात्याभिवेत्मांश्रोकानु ध्यति यं यं कामं क्रायते
य एवं वेदं यदेव धात्याः: यथं यथं वै देवा यशस्का
चिद्रं निरजानः धात्याभिरिपन्द्रुलाफः धात्यानां
धात्याति स्वस्क्रियम धात्य यथेनेष्ट भवति य एवं
वेदं भवेव धात्याः: श्रूमेष्टे तथार्थ यशाभावात्त्वादा
सूच्य वास: सन्धास्त्रायातिवेदाभिविरोध्या चिद्रं
सन्धास्त्रायातिवेदाभिविरोध्या चिद्रं सन्धास्त्रायातिवेदाभिविरोध्या: तानुः वा
एतानुपसदा भेदोक्षानि यदृ धाय्या चमनरै-खागेयि प्रथमोपसत्त्व्या एतदुक्ष्य त्वं सोमकृतुभिरि सौम्या हितीयोपसत्त्व्या एतदुक्ष्यं पिन्नव्यप्तिः वेष्णविः हितीयोपसत्त्व्या एतदुक्ष्यं यावनं से सौम्येनाधे रेरेबेळ्ट्रा लोकां ज्याति त मत सैन्योप-ददा ज्याति त्व एवं बैंटं यस्मैवं विद्वान् धाय्या: शंसरीति तद्वै वाहुस्तानी वषं तुति शंसरीठाति वाव्यं भरतेनु पञ्चमानाः सभ्यव्याधानीम तुति बद्वना समांतालयं यदेता शंसरीठारः पर्यन्तो व्यव्यः'। पिन्नव्यप्तिः रुद्धेष्य शंसेहृदिविनि परं महत तुति मात्रत महं न मिस्िे वि नयवातति विनीतवाद्या नितवातसहि-कामवम्यहिभिक्षानवासबेत्र्यां वाजिन सितीन्द्रो वे वाजी तस्य या एतहां चर्चारि पदानि' वृहतिविनि मात्रं वेष्नाव मेत्रसं सा वा एषा हितीयसवनभावाणि सत्ती मध्यन्दनि शतस्ते तत्ताङ्गिनै भरतानां पश्वः सायणेशि: सलो मध्यन्दनि सदस्विनि मायति सो जगाति बागता हि पश्वं चाल्या चषमानस्य मध्य-न्दिन्दवायमाने पशुनूः त्याति। १५ (१८) ॥

मध्यतीयस्वसेविशप्यो राज्यो विधेयो—“धाय्या: शंसरीति”

* 'अर्थं' व, व।
"चनिनेन्ता"-द्वेखा (सं० २०४.), "लं सोम क्रतुभः"
-द्वेखा हितीया (सं० ८१२.), सिनवक्षपः-द्वेखा खतोया (सं० १६४६.) ; ता: ब्रजेत्

तासां प्रयंसं माहः- "धार्माभिवः प्रजापतिरिमान्नोकान-ध्वयः यं यं काम सकामयत्"-द्वेखा। पुरा प्रजापतियः यं लोकः कामित्वान्न, तालिमान्न लोकानुक्षाकारित्वाभः- ‘चतुर्भन’ भिम-भर्ति। लोकव्याशेन जयमु।

वेदनं प्रयंसति- "तथैत्यजमानो धार्माभिरवेमान्नोकान-ध्यति यं यं कामं कामयते य एवं वेद यद्येव धाया:"-द्वेखा। या एवोः धाया: सति, तालिमिदिता यज्ञान्न: कामित्वान्न लोकः ध्यति। चषःध्यतामिरितिः ‘धाया’-सोमनिवर्जन मराधीर्मितमु।

प्रकारांकवर्षस प्रयंसेन माहः- "यद्येव वै देव यन्नस छस्मवः निरजानंसहाय्याभिरसिद्धस्याभायां धायालमु।"-द्वेखा। यन्न-सम्बधिनि यख्यन्-यखिवृक्के ‘छस्म’ वैवाक्ष देव निर्मात्वः;
‘तत्’ छस्म’ धायाभः- ‘चपिपः’ पाषुकार्तितवल्लः। तथाःक्षाद-ध्यामिरिति युक्तसया धायालम् सप्नमु।

वेदनं प्रयंसति- "पञ्चस्क्रेत्रः हास यर्नेनेते भवतिः य एवं वेद यद्येव धायाः।"-द्वेखा। ‘यदेव’-द्वेखा योग्य मुकारः, सोद्यं पूवेश फलेश समुच्यायः; - न नेवपदः पूवेश पाव फलं किं विद्ध मपो-लयः। चषः पूवेश तु मुति: प्रयंसायोतानायः।

पुनर्पी प्रकारार्कवर्ष प्रयंसति- "स्मृतोऽत्यं मर्क्खस्य यद्याय-क्ष्याया सुष्मा वासः सम्भदिवादिति वेदाभिरप्रथमच्छ मित्रं सङ्खयंर्दित्य य एवं वेद यद्येव धायाः।"-द्वेखा।

पुनर्पी प्रकारार्कवर्ष प्रयंसति- "तात्व वा एतान्युपसदा
दतीयप्रशिक्षा | २ | ७ |

सेवोक्षानि यदायः; चन्मिनेत्रायाम्यो वचोपवस्तु, तस्मा एतदुःखः; लोकस्मातुभिरित, शीत्या हत्तीयोपवस्तु, तस्मा एतदुःखः; पिन्धकच प्रति, बैत्वी दतीयोपस्तु, तस्मा एतदुःखम्”-दृष्टि। चप्पडा मयीयाडि चिन्तनीयोऽ, चोिन्: पश्चा, विन्दुर्वेन भिन्ति प्रसुऽ बन्याहितेवताकाराक्ष्य चप्पडः।

समाभावः; ६; चतुर्वि्यामि च दत्तेवावयेवताका एव नायायः सुता। एकाका धान्या एकाकाः चप्पडः: श्रामम्।

उत्तारायेवट्यन, तत्पुर्वकम संस्कर्ण च प्रवन्धूकमः—“यावं दे चैिन्येनाग्नरेतिथा भोज जयति, तत मय एकाकायोपपडळा जयति,—य एव वेदं, ययैव विदानाम नायायः: श्रावन्ति”-दृष्टि। वेदिता मंगिता च एकाकायाधारयोपपडळा जात्यं चोम्यागपत्तं प्रारंभति। चप्प- सुखाम्बिनष्ट्येनाग्निभिषितलारुपस्त्रोपपडः।

पत्र काभितां पुर्वपच सुपप्भोपकम—“तेवं चापूखस्वाभी मह दृष्टि रहस्येतां यव यवं भरतेन श्रामनां महभावानीम प्रति बदलता”—दृष्टि। यवं तेवं दत्तीयाधाराविवर्त्ये देविर्द राजाः;—

“ताभो महो महाय:”—दृष्टे (सं २. ४४. ११.) देविर्दी दत्तीयां धारां मन्तव, न तु “पिन्धकच”—दृष्टे (४३. ३५।)।

तेवरणपति चैव मार्गः;—विन्धवं पशु भिन्ति भरतं यवः, सं भरं तरोष्टि ‘भरताः’ कर्त्तिः; तेवः पुर्वपचार्नीदु “ताभो मह:-

दृष्टे सेवें श्रामनां वय महभावानीम प्रति खासुभव मितरेवा मधे वदन्तिष्ठं पुर्वपच मार्गः।

ते निरापद—“तत्स्बाहिलम्”—दृष्टि। तापिवणं तत्तांगे गादशीयम्। विपचे बार्ष्वं दर्मयं—“यदेतां इलेविध्वंशः।
पर्यवो यस्तीं:"—प्रति। ‘यत्’ यदि होता “तान्यो मनः:"—प्रति ‘वदाम्’ चरं योगस्त, तदादीनि “पर्यवो:’ मेभ: सङ्कलोलयु “यवहें: इः देवार्थः’ देविराजिता कातुः समधीं भवति,—हिष्ठो भवेत् ; द्वादशस्य पद्यानं तस्मा भृचभावाविद्वन्दः।।

सिद्धान्तं दर्शयति—“पिन्यक्वप दैवेय श्रीसन्तु”—प्रति। दृश्य
शेष घाय महा, न तु “तान्यो मनः”—प्रत्यादिकापि। धर्म विशिष्टाया
चौर्यक्तियु भीष्म द्वादशस्य तदादीनि—“हिष्ठविनि पद्म, मरण सति
भाषमातम्, चर्यां न सिद्धे विषयादिती विनोदारः—यहिणीवतृ, परि
तद्राजात्वद्,—यहिणीवतृ, तद्राजात्वद्, वाजिनि विदितेन्द्रो वै
श्री; तस्मा यथा एतत्ता चलारि पदानि,—हिष्ठविनि, मात्रें, वै
ष्णवस्, रूपान्”—प्रति। चतुर्त् “पिन्यक्वप:”—प्रति पद् सूयते;
तद् स्थनार्थम्; “पिवि वेचने”—प्रत्यादिकाः (व्योमक्षात । राष्ट्रीशक्तराष्ट्री
वात्। “मदतः”—प्रति मात्रें भद, तद्यथा द्वादशस्यम् ;
पुरोवात्या क्रियापूर्वकः। “पार्थ न सिद्धे विषयादिती वाजिनम्”
—दिव्याऽस्यपारे विनोदार्याद मिच्छ। ‘वि नण्यसि’—वदाम
न्यातिधातुजनानाः।। तेन च विनयेन हिष्ठापृतनं भ्रमते।
किंच यहिणीत्वादद्यम्, तद्राजात्वदिकयु मर्यादाय श्री; धातुगा
गमेकार्यायताः। तथा चति यहिणीत्वादद्यम्, तदुज “वेचन्य”
विष्णुस्वभिः; “दृढं विष्णुविचकरि”—प्रति (ङ्ङो १२. १३.)
चुरंखरात्। तथा चति वैष्णवास्तुत्यायया चेताद; साधनेन
मनि भवतीत्वायः। तस्मातेव दृष्टीपारे ‘वाजिनम्’—प्रति

* विष्णुस्वभि चती (ङ्ङो १२४.५)।
† “पिन्यक्वपि मदतः: सुह्मन: यथा दैवेय विष्णुस्वभि...। चतुर्त् न सिद्धे वि
श्रीदिती वाजिनि सुया दृढं सहस्य सम्बन्धे मनस्यम्”—प्रति (ङ्ङो १२.४४.४.) एतेका चतुर्त्।
वर्तिष्ट, तबेकर वाचियमायोऽः। तद्धिशार्चनद्वलेण वाजोरक श्रवङ्गातोति निर्विभूणेः गंगानारः। उल्लेन प्रवारिः ‘तत्सामः’ भवे-तस्तामं “पिन्न्वक्षः” —प्राकृति चालारि पद्धारि कतेह्युक्त्वाचारि, —हस्तिवानि, नाम्यते, वैषय्र्यम्, एड्र्य सेविण्। तत्सामध्य पूर्वेनार्द्रो नास्तील्यिः।

पुनरंतरं नावं प्रवारान्तरं प्रवत्सितं—“सा वा एवार वर्तोयवण्वनानाः सती मध्यामि ग्रहति; तत्सामेव भर्तानां पावः सायकीः सती मध्यामिनि सक्ष्मोपिनि साम्यति; सो बजगति; ब्राह्मणं पावः, भावं यज्ञात्त्वं मध्यामिनारखस्यमावशेषा प्रश्नानु देवसाः प्रस्तुति”—द्राति। येव “पिन्न्वक्षः”—प्रत्स्फुटात्स, स्वेत “तृतीयोयवण्वनाः” अज्ञगोवध्वस्य सलाक्ष्यं तृतीयोयवण्वन्त्र योग्या। ताहथी सती होता मध्यामि ग्रहति। तत्सामाय दारानां समस्तों भौंकै, सायं चायं गोशेः स्वेत येः पावःत्त्वाभासित। ते “सायकीः”; ‘भर्तानाम्’ भालिनं पाववसतायाः। सती मध्यामि लिङ्गोपिनि सक्ष्मोवालयोऽया शाख्साम् ‘प्यययति’ अनुप-वनति। भय मः—येः पावः; चीरं दुहोति, ते सायं ब्रजु मान-खुस्ति; येः तु न दुहोति, ते सायं ब्रजु एव निवस्ति; भवावनाधिच भौंय ते मध्यामकालो घरमंकालो नोन्तापनिवाराय निगम्यां सक्ष्मोवालयोऽयां शाख्सम मान-खुस्ति;—तदेवसम्भवान-पातृकस्ममम सेवित। विष चों सा पूर्वेनवाप्पः अज्ञगोवध्वस्य द्वसस, पावः जगत्तीष्टद्वसस सच प्रवायस्ते,—मध्यामाहुत्त्वः।
सम्पूणः प्रणालिका अनुपालनः यज्ञानवाचाया। तथा यज्ञ
सम्पूणः प्रणालिका अनुपालनः यज्ञानवाचाया।
आयुष्यम् जयेष्ठरणाम् निर्देशः सत्रोपः विद्यायम्। तथा यज्ञानवाचाया।
सत्रोपः विद्यायम्।

ध्रुवविद्याबोधिकार्यम् माधवीयो वेदाध्यायाति।
सत्रोपः विद्यायम्।

ध्रुवविद्याबोधिकार्यम् माधवीयो वेदाध्यायाति।

ध्रुवविद्याबोधिकार्यम् माधवीयो वेदाध्यायाति।

ध्रुवविद्याबोधिकार्यम् माधवीयो वेदाध्यायाति।

ध्रुवविद्याबोधिकार्यम् माधवीयो वेदाध्यायाति।
हैत्याकः आङ्गिकां यस्मिनं यस्मिनिः ता माक्षमानः द्रव श्रव्यं दुःस्ते कल्याणं निबास्तितं योजनः प्रयोः स्वादित नु गर्गकामस्याध्यापिणि्तो यः कामयेत् वधेष प्रविष्टं हन्ता मिति सिस्तिं निबिद्या सूक्ष्मं विशंसे सेस च वेदे निविद् विर्दू तूलं च चन्द्रेवेज तद्विषण्ण दृष्टि यः कामयेत् विषा च वेदे हन्ता मिति सिस्तिं सूक्ष्म निविदं विशंसे सेस च वेदे निविद्व विर्दू तूलं च चन्द्रेवेज तत् च वेदे हन्ति य उ कामयेतोभयत एनं विष: पर्याप्तवर्षिनदानीत्रोभयतां निविदं व्याधयोतोभयत एवेनं तद्विषण्ण: पर्याप्तवर्षिनतीति न्यभिचरत् इतर लेव गर्गकामस्य वब: सुवर्षा उप सेदुरिन्द्र मितुस-मया परिद्वांति प्रिवमेधा कृष्यो नाम्स्माना: च वधान्स्य मूर्षीति ठैल तमसा प्रांवतो मन्वेत्त तनम्नसा गक्त्रेगु दैवाणसाल्लुष्टं पूर्णं चित्तमुचिति कच्चिने मरीस्यज्ञेताज्ज्ञरं च चचुब्राह्मणू भवति ब एवं वेदें सुमुख्यास्वानिन्द्रेवेज वदनानिति पांशा वे निधा सुमुख्यास्वानू पारानिव व्यदानितवद नासां ||२१४||

चय प्रणायान्तरं विधवसे— “सबलनीयं प्रगाधं ग्रंथं श्रंसति; पश्यो वे महतः; पश्य: प्रणाध्; पशुना मवष्ट्ये”-दृष्टि। यस्मिन्न प्रगाधे महत: चूर्णी, सोडयं मवष्ट्यीय: प्रगाध्। “प्रव दुष्ट्राय
हस्ते महती ब्रजास्तित्——हलेवतिःसन्न प्रगचे (सं ५ ८.२) महत: खूँवने, त निमं गङ्गेशूं। पशुनां प्रधानर्यवार्थिष्येहि पराशुरार्काले वायवो न तानू वायवो, तस्मात्रान्हीतानं पशुलम, प्रगचयं च पशुप्रासितेतुलायपशुलम्; अत: च प्रगच: पशुप्राय भवती॥

प्रय निविष्टार्यं सङ्कं विष्टान—“जनिहा उपः सन्द्रे सुराधि संद्रं यंत्रित; तत्त्वा यज्ञमानजनन मेव सङ्कं, यजस्मानं देव वा एते यज्ञादृश्यो त्यज्ञोपत्यति”——हति। होता “जनिहा उपः”——हत्वादि (सं २०० ७२.१) सङ्कं गङ्गेशूं। ‘तादेव’ चतुः ‘यज्ञमानजनन मेव।’ जय मिति, तद्वते—‘एते’ सङ्कं होता ‘यज्ञादृश्यो चतुःयोग्यानान्तर यजस्मानं प्रजननति। तस्मात् यज्ञमानजननलम्॥

तेन धृतेऽगुरो च प्रय सम: प्रकारात्मेऽस्म गुरुस्ति——“ताक्षरायं भवती; च च जयति, वि च जयति”——हति। यज्ञादेविन सङ्कं यजस्मानी जयति, विकृतापि जयते; तस्मात् सङ्कं ‘सत्यम्।’ समाधिभोज जयो देव सङ्केत्ति समासः॥

पुनर्य हति प्रकारात्मेऽस्म गुरुस्ति——“प्रत्यक्षपारि; गौरिशीत्विहि वेश निश्चित्ते निश्चित्ते ज्योतिर्ग्राह्य सत्यम् फूलाखण्ड स एतत् चूँक मपण्यते; तेन सङ्कं लोक मर्याद्य; तथैवभाष्यान्तर एते सङ्कं सङ्कं लोकां जयति”——हति। ज्योतिर्ग्राह्य सम्बन्धं कुले जयत: ‘शाल्यः’, ‘गौरिशीत्विहि’ नाम, सहर्षि:। स सत्यग्राह्यीत्वं गला प्रवेछ्य सत्यस: सन, तत्कालावल्लेनेतस्व सङ्कं ददा, तेन सङ्कं प्राविश्यत्।

० प्र च प्रवेछ्य सङ्कं हति सत्यस: प्रगचेष्य.”——भाषा ३० प्र ४.४.१५॥

१ ‘सङ्केत्ति’ च।
तबादेता सूक्त महर्षिनाथ गीतौरूप निविद्धे भिकूधाने (सं० १०००, २२, १०-११)। यश महर्षिनाथ यज्ञमानोद्योगेन सूक्ते सर्वं महतिती

तत्रत्वात् सन्मुखो निविद्धेपर्यथ स्मार्रते—“तस्याद्विता: मुख्यार्था: परिवर्त्तित मध्ये निविद्धे द्रष्टाद्”–दृष्टि। “तस्य” सन्मुख सर्वमिश्रणोऽनुभूतिकाल्या कल्पा, हेयोगोगोरुपस्मृती “सूक्तो महादाना”–

dृष्टि (निविद्ध २.१)। एतद्विद्धे भक्त्वे। न्यायिकेत्वा महर्षिकाल्या सन्मुखोऽनुभूति न सन्मुहर्वतीति चेतु, तत्प्रथमावृत्ति वक्षिदिर्घिकां
सम्य तत् च जाति प्रभुतियुक्तः; “एकमृत्युसोऽनुभूता”–दृष्टिकारायः।

निविद्धे प्रमाणनीत—“वर्गमध्ये प्रेम लोकस्ते रोहिणी योगिनीत्”–

dृष्टि। रोहः चाकशं, रोहितावर्षः। तत्र वर्गिकेऽविन्ध्ये—

वर्गमध्ये मैत्रसोकाकाशमं योगिनिते, ता माहावृत्ति हृ वर्गेय यज्ञार्थां निविद्धे योगम प्रियः खार्दिति वह वर्गाकाशम्”–

dृष्टि। धृति निविद्धस्ति, तदेवतु “वर्गाकाशमं” सिद्धानांविविधायम्।
तस्यावर्षे तकां चोपानाभरोषसि युन:—युनः: खार्दिति, तदस्य किर्मि सर्वं कल्पा तथैव पन्थे। एवं पाते सर्वत्र “प्रसं
यज्ञमानसं ‘स्य’ पुमान् प्रियः: खातः, स पुमान्यं यज्ञमानसं “यपेय”
समोप एव “निविद्धोति” कोषयोऽयत्। “दृष्टि तु” एव एव योगोऽः,
वर्गाकाशामाकाशायम्। वर्गाकाशामाकाशायम्। वर्गाकाशामाकाशायम्।

प्रमिषार्थायोगं विन्ध्ये—“प्रथामिषितः;—य: वामवेयत

* जनिष्ठा भव प्रति। एकभूसी: मल्ल सहस्रतीयं निविद्धं दृष्टान् सर्वं”—दृष्टि।

* प्रथामिषितः च।
चाश्रेष्वतिः विश्वा समतिः, विस्तार्ति निविदा सूम्नं विश्वेतु। चाँपं वे निविद्विष्टं सूम्नं, चाश्रेष्वेत तद्विष्टं विनिः। चतुर्दशेष्वति यज्ञमानो निविदा सूम्नं ‘चिरिष्णुभेतु’।
एतदुःखं भवितं—सूर्खास्तो मध्ये चाले च निविद्विष्टं दश्यात्, तद्विष्टं सूर्खास्तेष्वेतुपूवेष्वं ग्रंजनं मिति। निविदः चतुर्दशेष्वति, सूर्खास्तविष्टेष्वेतु पूवेष्व स्वाजातमु। चतुर्दशेष्वति च यज्ञमानो निविद्विष्टं विनिः। सोऽय ये कोिधिबिचारप्रतीयाः।

प्राध्यातिहियवेष्वा भिवालिङ्ग—“स्य: कामोत्तेतु विष्वा च चाश्रेष्वतिः विश्वा मिति, विस्तार्ति सूर्खास्तेष्व निविदं विश्वेतु। चाँपं वे निविद्विष्टं सूम्नं, विश्वेतु ततु चाश्रेष्वतिः” दृश्चित। निविद्विष्टां (निविदः २.१—२०.) चारी मध्ये चाले च सूम्नं पठेतु, तद्भवत् निविद्विष्टां उपयोगम्।

प्रकारात्सर्वेविचाराः विनिः—“य च कामोत्तेतोभ्यत एवं विष्वं: पर्यवच्छिन्नदानोसूम्नं निविदं व्याप्तजीतोभ्यत एवंं तद्भवं: पर्यवच्छिन्नति” दृश्चित। ‘य च’ यस्य होता ‘एवं’ यज्ञमानम् ‘उभयत:’ पूर्वजातिवाक्यो: सामान्य: ‘विष्व:’ प्रजाः। ‘पर्यवच्छिन्नदान’ प्रतिव विश्वमन सातावति कामोत्तेतु,—
सब्रा: पूर्ववाचार्य: पिद्धपिद्धमात्रादायो या: प्रजाः; सखी:-
सर्वाचार्य: पूर्वजातिवाचार्य: या: प्रजाः; ततां सवर्सा मवष्टेष्वं
कार्यावस्थ:। यहा ‘उभयत:’ मात्यपंच दिनपाते च विष्वमानः प्रजानां च। 'तवच्छिन्न' विश्वेष्वं कार्यावस्थ: ‘य:’ होता यज्ञमान हेतु, स होता ‘निविद: सूम्यत:’ निविद: चादायको
च ‘व्याप्तजीत’ विशिष्ट मात्यपंच कुर्यात्;—प्रादायपि ‘नाशा-

२ सुभाषित: दस्यूत्। ह १ भाग ४२४ पृ-२० पृ।
वेळे”-डेवेळे माहात्म्य पठेत, प्रमोळीको तत्त्व पदेश्वर्ये। तत्त्व ठिक ‘एन’ यज्ञमांग पूर्वपरवर्मायोगोत्तप्तपद्धत्योग्य ग्राहाक्षिणित।

प्रकाशविशेषण महाकालिक निगमयति—“श्रृंखला वभिन लेव स्वर्गकामस”-मृति। ‘मृति’ “व्य: भाषये, चन्द्रेश”-वेवादुरुद्ध एव प्रजार: “श्रिवर्त प्रक्षेपव:। तत्त्वा तु” धनेव-भावारं तु, पूर्वें दूर सूक्ष्मस्मे निवियन्युपपर, शीपानारोह-विषमयों पके लिखकरायें “स्वर्गकामस” प्रक्षेपवः।

विकातमया सुञ्जगातर्यां (सं००१०.११.११) समासिं विचारे—
वव: सुपर्णु उपवेदुदिर्द्रम मिसुलसिया परिब्रमानि-मृति।
बेत्तांतौवेण्टिकर्षम् ‘यव’ मृति दृष्यां; गमनकुःको लघुः।
पत एव ‘सुपर्णु:’ पशिसब्धव: चेबिरु “दृष्यां” संगवासितम्
‘उपवेदुः’ प्रांवंडः। मृति कान पादसाह्यः। हितीयपार्व स्ववे-
चन्द्राभिनाब्याय पठित—“मियेरूहा कष्टणे नाधामामा:”-मृति।
बज्ञात्वरंधर्षसमयिमुत्त्व, साव प्रिया वेना स्वरीव ते “मिये-
निपः”, “ब्रह्मान्,” चतुर्नेत्रवार्यकंडः; “नाधामामा:” किशित्
ब्रह्मायां यक्षमामां, “दृष्य उपवेदुः”-मृति पूर्वेणाशयवः। हिती-
पातस्म पूर्वभाग मनुष्य बाचाचे—“षप व्यास मरुमार्दीत; चेन
तमसा प्रातीत संबेट, तपस्नः गण्डेय चैतवाताम्बुत तस्माह्यते”-
मृति। चेन दृष्य! आप्स्तम तमू: “पपोपुष्पिणि” पपादाय। एत-
शिनि मागे पठिते सति तत्मी बुम्माते। होता चेन तमसा ‘प्रातः’
बाणाधिक प्रस्ताविते, “तत्” तत्मो ‘मनसा गण्डेय’
वावें। तत्मो हि बुधमीरहम्—इद्दिनितिरवक्ष भवे, मोक्षस्यां
हितीयेयः, भापरभुः हितीयः। तेनां मध्ये चेन सर्वसं बाधः।
तत्तु तम: एतद्भागापाठकाले विनष्ट निर्देश ज्ञाते। तथा
‘तत्तु’ तम: ‘चाख्य्य’ पुजारात् विनिष्ट् ज्ञाते। तथा पाद्योपाचरणाची
किषिदुष्टार्थ विषये—“पूर्णि चुलूरूति चुलूरू मरीक्षुष्टे”
चत्र। इति प्रद्ध! ‘चुलू पूर्णि’ चत्रं युक्त। एतं भागम पाठम स्नेन
इत्यस्य चुलूणि ‘मरीक्षूणि’ पुनः—पुनः ज्ञाते।

do not edit content
do not edit content
चाद्रवन्दीवेंद्रम् वे हिन्दुयों चाद्रवन्दी हेमा\nभीयों त्रिति तानभिप्रायसौसौम् तस्य श्रवादीर्यमभांगा\nविश्वेद्वाद्वा चाद्रवन्दीतो दैनं नाखुः प्रहर भगवो\nजच सोविरयोऽसिे वेन में वऱ् वदना उपातिद्रुवः
तदेशाय: पञ्चमन्नावाच हरिया त्ला श्रवादी-\nवेसादगाव विश्वेद्वा चवेत् यशोऽय सभायः सहुर्यिन्द्र\नम्मां ते पश्चादेशरा विश्वा: पुरुषा यवासिति सो-\जोभिजिम वे विजल मे सचिवा दृश्ये मा प्रामणयं चतृ-\मानसिद्धानुक्षं भाजा द्राति तानेतविखण्णुक्षं ता\भजद्रय हैते तर्क्षुः एव निषेवके उक्षुः भासुत-\मंदत्वतियं गद्य गुरुवाति मवहतोऽय ग्रावायं शंसति\मवहतोऽय सूत्रं शंसति महर्यतोऽय निविद्घ द्वाति\मयादूं सा भक्तिमंदत्वतियं मुख्यं शक्ता महर्य-\तीयं यत्रं यादाभागं तह्वरता: प्रीशाति ते\त्वावृहिष्म मवर्यनवहृन्येश याम्यो हरिवो ते गवितीजी\ने ये त्वा नून मवनमवर्यति विमां: पिबेन्रो सोम्य सगंशो\महलिन्ति यव-यत्वोऽविभर्यं जयं यव-यत्र बीर्यं\महारोऽत् तदेदेशकमनवनवेदोऽर्यनानां सोमपीयोऽन्\कारोति। ॥ ५ (२०) ॥

चच मवहतोऽयं शस्यं तदने पठोऽयं वाल्म्यं च प्रथपितु
सुपाध्याय माध—“द्रम्रो वै हर्ष द्रिणशंकराद्वै देवता श्रवावश्यते
मौर्य निष्ठित सुप मा व्रजम मिति; तयेति; तें द्रिणश्च द्रान्वः
सदेवसह श्च द्रिणश्च चास्वः वे द्रिणश्च चास्वः भास्करम्।
तानित्व नायनार्थ: तस्य भ्रमणादीपर्यंता विश्वेषेऽवच चाद्वश्च रती
चैनं नाजुकं; प्रहर भगवो जग्न वीरयशेश्वर्यन नैता वाचं
वदना चतुराधिकस्ते—त्रृति।

dhṛ Janet

पुरा कदाचिदद्रम्रो तरं इत्युतः भवत: सर्ववर्ष चलितः
सर्वेष चलित: देवता: प्रवेष्य सर्वोत्थतः—‘प्रति भूपतिष्ठच्छम्’ चालुक्यः
वृत्तें मां बुक्तः, ‘उप मा व्रजम’ व्रजवधाय प्रमः मात्रायुष्यम्
‘उप-व्रजम्’ परुषुजानीयो विशिष्टः।

ततोऽस्मिनः सर्वेइ देवा: ‘तं
हरं इत्युतः भवत: भागवन्।

dhṛ Janet

तदा ‘सः’ हर्षो मां इत्युतः भवत: भाद्रवलितः
‘व्रजन्तु’ समस्म मभावाय।
तत इत्युतः चित्तवयामासः,
—इत्युतः समग्र: जातमः; देवनिर्वाणपञ्चायत्योष प्रतिभाभावायः
—‘द्वारायुष्या’ देवान्तु ‘भूपये’ पर्यं भूत्यानु करवाचि।

त्रृति विचार्य
‘तान्तु’ देवान्तु ‘भमिषि' बख्ति ‘प्रामाण्ययुष्य’ प्रभासाय वनाकृतः।
‘तेत्र’

dhṛ Janet

इत्युतः ‘व्रजवधाय’ प्रभासात् ‘द्रिणमण्डा’ विभास: सर्वेइ देवा: पञ्चा
युष्म मधुर्वेन्। द्वारो दि स्वाध्यात्माएऽऽ प्रतितिदिन सर्वेइ दिश्य प्रर
प्रामाण्यः युष्म हर्ष मुदान्तः।

dhṛ Janet

तथा वाचन्त भूयेर—“स इत्यु

dhṛ Janet

मात्र मितुमां सवधर्कवर्त, स द्वारायुष्यान्नायान्नायविद्यादिश्वानस्य
व्रजस्व इत्युमयम्” त्रृति (तै० सं० २.४.१२.२)।

dhṛ Janet

तात

एव प्रतिनिष्ठाद्वै प्रमाण: प्रभासकालोगरुवासमात्; पायस

dhṛ Janet

ध्रुवप्रक्षाश्च देवा: परमाणवः व्रज दूरे चप्यावायित:।

dhṛ Janet

तदानी

‘मदतः’ एव ‘द्वारायुष्य’ नाजुकः। न परिवेश्यवलः।

dhṛ Janet

द्वारो भगववः। द्वारो वाचन्त ‘प्रहर’ तेत् प्रहारे बमुषं ‘जजहि’ मारयः

dhṛ Janet

तत्तो ‘वीरयश्च’ सर्वोयं वीरज्ञं प्रजात्यु; द्वरि भविष्याय
प्रख्यात मृदु चर्चा प्रति एता वार्ष दस्तौ मचर्य सिन्दूर मालिकवता।

श्राकां क मयांस्वादैः इक्षुक—"ताकैतहिषि: पञ्चमच्यं वैष्—इक्षुक ला मयांस्वादैः विषि: देव चर्चुदूंह चाराः, मद्भिरिनः सवं ते चतुर्चिते विषि: द्रुतं जाशाकृति"—

चति। कविदृढृतिश्राववेति त्तेषुत्र 'देवसचायम' पञ्चन, "इक्षुक ला"—इक्षुरुपिनेऽपि प्रबोधोपार। एव द्रुत। तत्व लक्षायो विषि: देव दे चिनि, ते वर्गं इक्षुक मयांस्वातू पञ्चसिद्धार्थस्वातं परिवर्तः

वना। तथा दशार्कार्यो तेकायान्ति तेकायान्ति।

चति। तत्व मयांति धर श्रान मम; 'चर' पञ्चः

चारामिनः: सयं इक्षुसमर्थिनः: रेषा वेढऱ्कारिणी (संवतः २४५४).

पञ्च मयांति सदर्कार्यं सुपकारं दयावति—"सो देवेदिके प्रकति देवन दे विषि: देव दे बाधो दसी मा इक्षुसमर्थि, इक्षुरुपिनाः बिन्न कारा द्रुत। ताकैतहिषि: इक्षुक दर नंदान दे वाः एव निषहें एव चछुर्दूंह चछुर्दूंह प्रक्षे पाचुतः"—

चति। 'स' द्रुत: समयसयं 'चर्चा' विचारितवायु।

वाघ विशिष्ट, तद्विन्न—'देवी देव रंड़क' गयोऽकृत्विषि: मयांति एव

'चर्चा' मयांति मयांति मा चक्रवर्त्यः

द्रुत रंड़क। मयांति मयांति मा मर्यादितवतः, न तु मयां मण्डितवता; तचादसमस्वातं द्रुत।

मयांति: न हस्ति समस्व इक्षुसमर्थि। तत्त: 'द्रुतान्' मयांति:

'चछुर्दूंह' मायामिनिष्टपुणावतंत्रश्रावस्य 'सर्वभृति' भाविनः वाचः

चति। 'चर्चा' एव जनविदिविनायः तथावायान्त्रोति। 'चर' पञ्चः

कारं तस्तं ददां प्रवेष एते च मयांति उवायं आरम्भानिषि

रमयं सुविद्विषि: चेति। तत्त: 'दुः' मयांमिनिष्टवति निषहें एव जनविदिविनायः

'चर्चा' मयांति मयांति मा मर्यादितवतः, न तु तत्त मयांति

प्रवेष भावितः। तचादसमस्वातं द्रुत उपकारः।
देखेय दसान् महतो भागान् प्रदर्शयति—“महलतोऽयम् घरे ग्रहानि, महलतोऽयम् प्रणयं शंकति, महलतोऽयम् सञ्चार्यम् संसार्य, महलतोऽयां निविर्यं दशार्य, महता ता भनिषा”–प्रति। महतो-सङ्क मनिति तैः भधितो महलान् तद्विषयः प्रह ग्रहान्यं दशार्य।

होता “प्र व प्रकारम् हस्ती”–प्रकोटं ( सं० श०.३१.१ ) महलतोऽयम् प्रणयं शंकति, “जनेका चन्द्रा”–प्रकारित्रं ( सं० १०.३२.१ ) महलतोऽयम् सूक्ष्म शंकति, “द्रौपदी महलान्”–प्रकारित्रं ( निविन्ने तृतीया ) महलतोऽयां निविर्यं सञ्चार्यम् प्रचिन्यतिः। प्रहारघस्तादिश्यः ग्रंथेनावत् ‘सा’ सर्वं महता महलानथ्यं ‘भनिष्’ भावः।

च यशोऽणां विषये—“महलतोऽयम् सूच्यं तथा महल-तोऽयया जनयति, स्यादानं तद्व देयता: प्रोहाति”–प्रति। तत् याणां देशयति—“ते लाहिन्यले मथववश्यन, ते शाम्भे तन्त्रिते ते गविणी, ते ला नून मतुमदर्धिन विप्रां; पिवेकत सोमं सगवी महलादिरि”–प्रति। हे मधवण् द्रौपदी लाहिन्यले ‘ते’ महत: लामू ‘पचवर्यन’ वर्धितवर्यान्। “परिश्रे माहताती द्रौपदी”–प्रतिवर्धानिनिर्वर्धानुत्। गमन: गविणीसुर। तत् साम्भी वध: ‘माहत्’; तिष्ठन्त ते महतेवसान् ‘रववर्य’ वर्धित-वर्यान्,—द्रश्यमः।” गवा सिद्धिर्योवायं। ‘गविणी’। ‘वध:’ नाम कविन्दुरो गृहाया मातोत्। “द्रौपदी रववर्यं बिल मधो-थोर्यत”–प्रतिनुख्यातात् (तैसं २०.२.५.१।) तैन बकुन्य गावोधस्तात्। तातां गवा सिद्धिर्ये ते महतस्त्य मधवण, तथा ‘ते’ महती ‘मृत्यु’ पञ्चायती ‘विप्राः’। गतिक्ष: मूला ब्राह्म,
‘षषुमदन्’ चौधैतुर्वयिं चर्च्यथित, चे द्रवः! तैम्यविश्र: सहित-लक्ष्मण सहस्री भूला सोम पिबेति याब्रामायर्यः। (सं०१६७.४.)॥

इत्यं याब्राम प्रमाणाः— ‘यत्र-यक्षेिवभिषज्ञायत, यद्य-यथा वैयक्त मकरोद, तद्वैतनित्रमुक्त्वेदांश्चैवायाम् स्वसम्पदा च।’

‘यथा-यक्षेिव’ वाचिन्य-वाचिन्य कुर्वहादिबौह स द्रवः। ‘एमः’ सर्वाज्ञान्य प्रामः। प्राप्त च ‘यथा-यथा’ वाचिन्य-वाचिन्य-चरण गुब्धी ‘वैयक्त’ श्रीव तद्वैतनित्र, ‘तद्वैतनित्र’ परिक्ष भिक्षु विद्युद्धय वस्मनुयिनेच स एतान् महत: सोम-पानासिन्द्राय च।”

द्रव्य श्रीमभाषावाचार्यायिनी माधवीद्यो वेदार्थ्यमानि

ऐतर्यमभाषांक्षु छत्तीपणि कार्यां विनियोगायि

नामः खण्डः || ८ (२०) ||

---

धूर्जेऽ वे द्रव्यां सर्वा विनियोगावतः विज्ञानीविज्ञाना-ब्रवीत् प्रजापति सह मेतादिनि यत् त्र यव नों महा-नसानीयस प्रजापतििविद्य रोष संसि शति यद्रेव-तद्वै-सौरवः इश्वरवीर्यतो वै नाम प्रजापतििविद्यर्थे नाम वै नाम प्रजापतििविद्यः महानिन्दौभवतः तन्महेद्यूख महिन्द्रायं स महान् मूर्त्वा देवता भूष्वेद्वीपानि म
उत्तरार्ति यथायेतर्तिष्टतिः यो वेभार्यि शेष्ठ्यानि मात्रानुते स महान्यभार्यि तं देवा भ्रमुवगत्या भेव ब्रज्ये वस्ते भविष्यातति स एतं माहेश्वरं यह मन्वृत मात्रान्नित्म श्वदनार्यि नियोत्त्वं मुक्त्यानि विभिन्तं हन्दसं पृष्ट्यानि त मात्रा। उदार भुद्-हर्षद्वायः उदारं परमि य एवं वेदं तं देवा भ्रमुवनस्वं वा ष्रोत्स्यायं चपि नोज्वास्यिति स नेत्यायवील्कसं बोधिय स्थार्ति स महुवन्त्येव नोख्सु मधवििति तानीचतेव।॥ १० ( २१ ) ॥

पद्यः नियोत्त्वास्यं शस्यं विधातायम्; तस्म चार्य सवक्ष्योः—
“स्तोत्रियवातनुस्प प्रायया प्रागार्थि स्यं तया। निविद्यानीयस्य स नियोत्त्वं विन्यास्य स्यौरसेनि स्वतंत्रतं”—दृयः।
तदर्श्य मात्रावपास्यान माहः—“दक्त्रो वे सम्बं दला सर्वा विज्ञातोबिभिन्तिवात्रीर्ये,— प्रजायतं माह सर्वदसानि, यशा सर्व मात्रावपाणि; स प्रजायतिनर्विवेदं कोश्ठ भिबि; यद्वैवाद-ब्रा संस्कुप्रवेदं; ततो वे को नाम प्रजायतिनर्विवेदं वे नाम प्रजायतिनर्विवेदानि कोश्ठं सभवं, तत्सनैः महेश्वरलम्”—दृष्टं।
दृष्टं पुंरं हर्षं दला सर्वं: “विज्ञातो।” जेताया भूस्तीविभिन्तिवात्रीर्ये प्रजाय- पति मिदं मात्रादृशं,— हे प्रजायते! वा सिद्धार्थी यद्वादि, एत- दृष्टं मतं: परस् ‘प्रशागि’ भवानि। विं तद्तिर्ति वोशायं विज्ञातः। यथी ‘महानसानि’ यवेंिो भूमिभोजित: युक्तो
मध्यमावनीति। तत्त: ‘सः’ प्रजापतिरित्र मन्दवीतु, — मद्रोये मख्सेने
ख्या लोपाये सति चन्द्रतर मह’ बो नाम भविष्यामीति। तत्त
चन्द्र दद मन्दवीतु— हे प्रजापति! खामान मनुष्यं नविदनने
वा दृश्य यद्वेववद्वोच, तदेव सं मवेवि। तत्त पारस्य ‘का’— हैः
ताभामवान् प्रजापतिरभूत। चतुर्भुजाधावं संवेच प्रक्षिप्तम्; भत
यव वृक्षारे प्रतिपधमस्म्यक्राश्रं एव माधाये— “कं दुर्दे
कं बदः पदादिकार्य, प्रजापतिं वा,’ प्रजापतिस्य ददाति”—हृदि
(१० ग्रं. २.२.४.१.) ’व’—गदः चुखः पार्श्वावलात् तेन प्रजापा
पतिभववमारे सति चुखो प्रजापतिरित्वितुं भवित। प्रजापतिस्य
महान् सोज्यादेवो यज्ञात मधानभवत्, तत्साहेद्वे नाम चम्य-
बम्। कुल्लेर्योपयोददायात्—— “पंडुर्दो हुष महन्, ते देवा
प्रसुवर्ग,—— महानां च यज मस्यौ हुष मध्यचित्त; तस्मादस्य
महेन्द्रम”——हृदि (१० सं. ४.५.१.)।।
चतुर्भुजः महान्ययुयुण्य संब्रारविशेषं दर्शयति—— “स महान्
मुला दैवतं चब्बोद्द्वुहारं म देवतरे; यवाध्यायमर्यूवति,
यो वै भवति, यें भोडका मन्त्रं, स महान्द् भवति; तेन देवा
प्रसुवर्ग,——ख्या भेत्र भृष वते भविष्याति; स एते मार्गधेन प्रश
मंबू माध्यमन्त्रम् खानारा, निश्चितवा मुक्काना, चिन्हम्
कास्त्रा, प्राण सार्था; त सम्मा चादाम मुदशर्म”——हृदि। ‘सः’
दैव, चतुर्भुजाधारेष महंश ग्राहय देवता: प्रक्षेत्रददायितु,—— हे
देवता: ! ‘हदार’ चल्ये निरक्षित्वं या: पुजाविशेषं विषयि,ते
संज्ञारु सहार ददार, सं बचारामारं ‘मे’ मद्रथ्मु ‘हदार’ प्रव-
बुद्धेति। यवेतादिना सोविवाद्द्वारा चचापति। ‘यो वै भवति,
या: मुमान् भवति, ऐश्वये प्राप्तोति, यो ‘शेत्ता’ विषाणारादि—
प्रयुक्ते वैशिष्ट्या समुद्रे, 'सः' प्रातीकोयाः विशिष्ट्य सर्ववां सम्भवां मध्ये स्मार्कान् भवति। स तात्त्वः युक्त: 'परमात्म' द्राक्षानि मध्ये यथा विशिष्ट्यपूजायाः भाग भिन्नति, तथा भयं भिन्नोपपीलब्धासारः।

'तम्' उदारार्थावत्ति मिन्नते देया दद महबुबु,—हे दद्। यत् ते प्रियं भविष्यति, तत् खयं नेव भूषिते। तत: 'सः' इद्धे प्रखरां मध्ये 'एतं' माहेष्ट्रस्य मध्यु, तथा सवाणां मध्ये माध्यमिन्न सम्यक्, स्मार्कां मध्ये निर्मोक्यां शक्मो, कन्दः मध्ये त्रिपुरस्यं, साहां मध्ये 'इद्' पुरुषोत्तरनिर्यादया हस्तद्राक्षर- 

वैक्यादिवक्ष्य। ततो देया: 'खयं' इद्धार्य 'त मुतार' माहेष्ट्रग्राहा- 

दिवो यन्त्रकुद्ररहृ। तद्तेत स्मार्कान्तरे 'हृभातम—'स एतं 

माहेष्ट्र मुधारु सुमहरुति हवं हलवयाः स्मार्कान्तरे ज्यात चहार मेव तं यज्ञोत्तरे ज्यातु ज्यातस्यिव।—द्रति 

(तै०सं०६.५.३५०६.४.)॥

वेद्यं प्रथमस्यत—'हद्या उदारां हरस्य य एवं वेव'—द्रति॥

उदारार्यां दसवतां देवानां तथिवुद्धरे त्त्यविभागपार्यां 

द्रत्यति—'तं देया पहबुबु,—सवं वा भवोवया भयं नोदास्त्रितास्मिति; स निर्मोक्यां,—वर्ण वौचरपि स्पातिति; त महबुबुवादव 

नोद्धु मवविष्यति; तानोपत्रेव'—द्रति। उदारार्थस्य 'तम्' 

प्रख्र, प्रते देया दद महबुबु,—हे 'महबुबु' दद्। खयं नेव 

यत्' समझतिलेनीवातान्निस, स्मार्कां मध्यम खारो भागो- 

शिन्नति। तत: 'सः' दद् एव महबुबात्,—चयं सारं: सर्वापि 

**किर्ति राजनानि, वैद्यमणि, वराजस्य, भारमस्य, राजवतित्वं पदः। ताः ब्राह्मण ०४-७। 

सै० ब्राह्मण १-२-२४। 'यनं प्रक्षेपे यदुपुर्णमेव' सर्वांंच शि प्रहानीवर्ग निख्यातस्यामि— 

द्रति च ताः ब्राह्मण ०५-५।**


dhātivartīkaḥ

83

मैवाचितः, कुषाक मथान मानः ब्रह्म खातः। नामदेव कुषाक मानः। चति गिरामात्रकं त सिर्देव देवः प्राययमाना गचह महोत्त्व।— ने साधनः। ‘न’ तथा कुषाक मयक्रेत्र, सर्वं मानो श्रेयित एवेति। ततः च दृश्य: ‘तानु’ देवानू ‘श्रीमतेव’ प्रज्वल-हञ्ज्यायकोविक्षुष्टवावः।

10

चति बौमचायचार्यवर्तित साधवीद्वि वेदार्थग्रामाम्येन एवेनेत्रात्रार्यसः द्वार्तिवपशिष्यायां द्वितीवायामी।

धम: धानखः। 10 (21)।


dhātivartīkaḥ

11

ते देवा ग्रुपाक्षः वा दृढः ग्रिवा बाबा
वाङ्कता मासान्ता नामाय लेवीयाम्यन्त। द्विति तथेऽति
तथा गैवहठ तेनान्यवौर्ता मार्गवर्: प्रातंत: मदि वनायकीति
तत्तात् विव: पञ्चाविक्ष्यणो तस्मादू पञ्चागुरूपं
पञ्चाविक्ष्यणतः तत्त: मातद्यवायन्वैशत्केव मलयश्च
वहावान् युक्तम् युहावाका हंसेर्वदाने नामान्यप्रा:।
चचेति प्रासङ्गग्यार्थित्विमायान्तितीतः वामा मासः
स्यार्थित्विमायान्त। यदी मुखसी बर्त्तवे कर्लत्विति
वर्द्धेवत्तत्कायाकार्यदित्तेवैवान्नाइद्वितीयः। ते देवा
चमुखथञ्चका ब्रह्मासु वा नैविन्यन्त न वे क मविद
द्वितीय तत्त्वाति तत्त्वा वन्यतावलिपिं दानादेशावादि शक्ति
वद्याचार्य पुष्टमें दुराशालिनि सेना वा दुराशा
प्रिया जाया वादाता प्रासन्ना नाम के नाम
प्रजापति: वश्वरुद्धवाच जाने, सेना वहेतु तत्त्वा
परर्षिक्षद्वितीयं सेना मभण्ये
व्यासदेव कल्त्वा पश्चाद्वितीयं तद्वाहिकादिक: सुधा वश्व-रावणमाना निलीमानाईैवेक सेव-सा सेना मभण्ये
माना निलीमानाईति वरैवं विहराण्यु भम्भयति: परि-ष्णुद्वितीयं सेना मभण्ये प्रास्ते कल्त्वा पश्चाद्वितीयं
तानिन्द्र उवाचार्यि वोआहित्विति मै देवा षणवन्
विस्राय गायित्वु निष्क्रेवल्यायं या चाः मिन्नमाहार्या
मयक्षित्वहे, देवा चतुर्वं वसव एवाध्व मद्रा
हाराक्षित्वहे: प्रजापतिलिव ब्रजक्षार्यां देवता
प्रकरण्वर वेदं सेव दहेतु पाणु प्र
पिराति देवपाचेबैवः दहेतुस्त्वर्यातिति यथा कामवेय-
तानात्वतनवाल्यादिद्वितिविराजाखं ध्येदू गायणा
वा बिजुष्ठ वाम्चन वा चन्द्रभा वधर्धु मुर्यादनाव-
तनवतं मैवैं तलकोति यथा कामवेयतात्वतनवायस-
द्विति विराजाखं ध्येदू पिबा सोम मिन्द्र मद्द्वत
लेखनात्तनवतनवं मैवैं तलकोति॥ ११ (२२)॥
चब निष्क्रियमये वाज्यं विषातु पूर्वार्थकान्तियें प्रकोपितः
—"ते रूपा चतुरस्तिरतः वा दक्षस्तिर प्रया जाया। वाज्यात्रा प्रावः
नामासा, नियोक्तामस्य सिद्धिः तष्टिः; तष्टिः मेधसा; सेनान:-
वस्त्रमा, संप्रमा, वेदाण्व, वाक्यात्रा विना श्लोकः। तत्रात् रिस्यारं,
पुनर्विग्रहाः; तां ग्रामवायुक्तैतदेव प्रथा-
पबादम्"—प्रति । ते देवा दक्षस्तिरप्रायम् प्रजानत; परसर सिदं,
सहुवन्;—'दवं वे' पुरुतो दक्षमानवेद दक्षसि प्रया जाया।
सा वाजात्रा भव्यवधात्मयोऽय। राजासि नि विविधः। विविधात्रोस्तम-
अवेषिप्रवृत्तिः सम, समभावमोत्तेनात्तिः, भविष्यते परित्वयः
इति भूतम्। । अतः हाँसिषे; तस्य विविधाः। अर्ध्वाक्रमेव:
पूर्वोत्तमाधिकाराः—'वृद्धिः प्रविष्टिः', सुव प्रविष्ट वाजात्रा, सुव-
प्रविष्ट वितिः'—प्रति (तैः वाल १.८,६,४,५।) । तस्यात वाजा-
त्वाः प्रविष्टिति गान्त राजयक्षसि । प्रविष्टम वज्यारेश वर्षे
कारि कर्तु प्रजायन्तः । तहेतेतत्रा नैव निष्क्रियमतात्याः सातः
राजामित्रार्ग प्रातु मिश्चासितमेतिः विविधाः । असिमार्गम वर्षे-
स्त्रीला, तस्या वाज्यायाः नासिते मेधस्याय। 'सार्युपि प्राज्याता
पालन्' नियोक्ताम मक्षाय, तु अल्पी राजामित्रार्गम सिद्धापिण्याः
न्यालार्म। परेत्र, 'सार्युपि प्राज्याता', 'सार्युपि प्राज्याता', 'सार्युपि
विमूलत्तिः। यज्ञार्थं तस्याहृतेपिः प्रियः । निरं वर्षं
गुरुवं वस्त्रान्त पञ्चवर्गसारं मिश्चाति। यज्ञादिविग्रहावर्षे
वर्षं ज्योत्सं शुक्लायं 'तस्मादु' तस्याहृतेव कार्यत प्रियः।

c \[12pc\]

"वर्षीयो जात्रा चिरप्रायं अवेषि, प्रावः, परिवर्त, पछाटाण्ड; कवी
विन्दितस्य यज्ञविन्दितस्य सिद्धात्रे ववेषाय। तातः यज्ञाधारी विवादहि,
पुरूषाः चार्य वज्यायाः द्वितेष्टिः पवाः"—प्रति क्रमवार ११०, १११, ११२, ११३।
वदेषेतदिदार्शार्चन जनालिङ्गम् | पे शेषः! मया वह वुष्णाम-
मनालोकितं कार्यं मिदः: तत्तवालीलेतैव प्रवारिष्टं तत्त्विनू
मद्य शा वावायाम चर्चित ॥

वपाक्ष्यानेवं दर्शयति—“ते शेषा बचुववश्च श्रुताः
बा नोभ्यविष्ट वै व शविददिति; तद्वेति; तस्मा वधवाचरुर्वनं”
द्रति। ते शेषा वावायाम चतुरं शुल्का पर्यव प्रिय महिमान,-
‘वा’ वावायाम ‘न’ शशाब्ध सुप्रकारिष्टे; ‘चिन्तने’ निष्क्रियेस्ये श्रवे
‘नाम’ चण्यु सबम् ‘न’ वै शिवदुर्गा नैव सवावती। चण्या चपि
बाववायाम दश निष्क्रियेस्ये यथे सबमन्नोस्ये, ‘द्रति’ एतद्द्रीक्षम
तथा सत्यविनं सवावं मद्यवर्ण।

इदानीं वामां विचारे—“तत्सङ्गादेशातापि श्रवणे,— याहावण
वश्च महतं महुष्णालिङ्गम”-द्रति। यस्माद वावायाम: शवाम:
‘तत्सङ्गा’ कार्यवातू “याहावण” एवापि श्रवां ‘चल’ निष्क्रि
वश्चये चाववलेन शंसगोया ।; चण्या श्रवां नासिकेन्द्रसः
अवोच्चाय (१)॥

‘प्रश्नासुचिसं वहितं (कौणि: हि:) प्रव्रेण विचारे—“सेना
वा छन्न्व क्षिप्रा याया वावायाम प्रास्या नाम;” को नाम प्रवा-
पति: शम्हस्त्रवाच सर्वे सेना जयेत, तस्मा चर्चितत मिर्दशुष्च
श्रुवत्व: परिश्रिस्तेरत्र शेना समाक्षे, प्रास्ये ब्रह्म पथस-
तीति; तत्वमेवाद: शुल्का शम्हस्त्रवाच प्रास्या निष्क्रियमानेति शेव
सा सेना अभ्यासमा निष्क्रियमाणेति यत्रैव विचारस्युष्च
श्रुवत्व: परिश्रिस्तेरत्र शेना सम्भवति प्रास्ये ब्रह्म पथस्तीति”-द्रति।

० वर्वालीसि चाववा—द्रति नास । तीर्थसं १११-२३।
+ माकिनतरतु पदस् प-पक्षे।
पूर्वप्रायम् प्रिया जाया वावाता प्रास्फ्या नामित वैष्णव सुधा,
वैष्णव सोकवन्हारे "चेना वै" बुधाविळज़नाथेनादुपे वर्नेंते ॥
चद्रजायाया: चेनामिमानिलात्। तत्र शाखावारी समाधातमू—
"चद्रांशी वै चेनाया देखता"—दिति (तै० सं० ५४३५५७१६५०६१) ॥
'कौ नाम' का द्र सनी नाशा युष्ठ: प्रजापति: तथा चद्रजायाया:
शास्त्रः; प्रजापतिरन्न्रवावादकलात्। तथा चापवास्य शूयते—
"प्रजापति सिद्ध मधुजतानुजारिन्त: देशानाम्"—दिति ॥। 'तत्रु' तथा शति 'चाप' शीतिलस तुष्पास्य बुद्धार्थिनो 'या' खाविया
'चेना' जयवियति तामो भवति, एतास्तु वास्य शति च युमानः
तथा: खाविया: चेनाया: 'चारतिरं' परिवर्त्तने मध्ये (पदार्थे ॥)
भूमावस्सितः: निर्विभास वद्य: मादाय, मूर्ताधिपते: 'सम-
यतः' परिशिष्ट्रां 'दत्तर्यं' पराशीयं चेनायं "प्रिस: तथा 'स्वर्याः'
वास्तवः: चियतु। तत्रार्य मंकः—"प्रास्वेच कश्चन पताति"—
दिति। हे प्रास्वश्चेने। चद्रांशीये। 'क: 'प्रजापति:। लङ्गीया:
शास्त्रः। 'ता' ला चवध्या पताति। चपने मंकः त्रां चियि
शति पर्यन्त भविष्याया भवे इत्यादिष्टे—'तत्रु' तथास्तु विख्यतियायें
'विज्यावादः' निर्विभास भवति, तथा जयायः;— प्राप्तिशास्त्रा
मोहानां वा मधुरेः सुपतिः: सुधा सरावयां शापरं इत्यादिष्टे

t. "चेना चेनाच नानंशबिः"—दिति नितिसं ५४३५५७१६५०६१।
† "चद्रांशी देवी हुम्बा सुपरी। चद्वरी देवी परिवर्तिया विपायः। चिन्त बुधार्थां विपाये सोकनामी। इतिव चद्रांशी शास्त्रां चिन्तिया। क्षेत्र देवो ज्यांशिवेय जावाया। विचारणा
शर्तित: सूर्यकास्य। चद्रांशी देवी त्रांशर्त दियाया। ता नी देवी हुम्बा मधे सयंतु।"
—दिति में चर्चा तै० प्राम ५४३५५७१।
‡ जै० सं० ५४३५५७१ ६ ३ ५ १० १ २ ३ ४ ६ ३।
§ जाल्लिमा वर्षे गृहपाली।
‘लक्ष्मणान’ स्वयं प्राप्तति ‘निशोयमाना’ भवायुक्तमसः- यज्ञवाहोपेत तिरोहितवसः यहाँभासर मात्रामर्ति । येव श्रवे ‘सा’ परकृत्य देवा बलिमयंतंदोपायः प्रचेष्टे ‘लक्ष्मणाना’ तथौ तद-विद्वायःसायार्थताधिशु ‘निशोयमाना’ तिरोहिता ततो सवृयं देयं सति । धुषाय भिक्षरेतंभागः । धाराभुकः ‘वानव्य’-प्रस्थार्धाना पूर्वेऽख पवर्तयः चठोश्च ।

प्रायुक्ति परिसमाय प्रश्न वसुदरति— ‘तानिन्द्र राव- वाचयः व्रोहवाचिनि । ये देवा, प्रस्ववन,— विराह राणासु निर्प्रेक्षसः, प्रा तत्सिंहद्वजा’—प्रति । वायुताया चन्द्र- नेन्द्रसमीयं प्रति, देवसंगीतं ‘तुज्ज’ देवानिन्द्र एव सुवाच,— धुषाय सधन निर्प्रेक्षसः ‘पेपितो भागोत्त्विनि । ततो देव: पायसिंहद्वजार्य विराहाद्वजसः ‘पिबा सोमन्य’—प्रकेता ( सं ० ७,२२,११ ) याज्ञां प्रार्थिवां ।

तां याज्ञां प्रवचनं— ‘तत्सिंहद्वजार्य देवा चटी वसव एवाद- दश ब्राह्मणाधिकः प्रजायतिव वर्ट्कारः । देवता चस्कर- मात्रा करोदश वसव धीव तेजेवा प्रशु प्रिविति, देवावाहीव तदेवतासुराधिन्ति’—प्रति । एतहाः पूर्वक्रम ब्राह्मातमधूः । यषो- वसवा यज्ञवायुययसिंहद्वजराधि सताधुः न हस्ति, तत्तापि संवधानकर्मसंरक्षितमिनयेऽसः पृष्ठो धर्मोत्त्वा । ततो देवामातां वर्त्तर्य, श्रोते केःबोब्यंताधिन्ति: सिद्धिति ।

वधाविष्ठार्यं विष्ठो— ‘ये कामवेतानायतनावस्था- दिखिविराज्य यज्ञायणक्या विचुद्रेवायं वान्येऽण वा क्षत्र्यो वर्ष्यः ज्यांवनायतनावस्थाय वायुं तबभारति’—प्रति । धार्यतं माययो

२ १६४० ४५४० २९८ चढ्यम् ।
ब्रह्मादित्स्मात्रोति 'प्रायतनवान', तदिपरितो तथो यजमानोःस्विति
क्रामवानो श्रीता विरामितिरमात्राभारादिष्णत्
वालां पमिता तदमस्व वधमु कुपर्यायुः।
तवं सब्यानवन्निनो यजमानो
भवति।

चन्दार्यक्षत्रियेऽविचन्ते— "सं कामबेवतयातनवाग्वात्रादिष्णति
विरामास्य यजेन, पिता सोम मिन्नद सददु सबेतयास्याग्वातन
वथा सबेतयां तिकं तिकरोति"—प्रति ॥ ११ ॥

प्रति चीमायापारायाचित्विविविते माधवीये वेदार्कवाची
ईंतरतााभासके दत्तयापीकार्यां चतुर्याणतायाची
एकादशः चक्षः ॥ ११ (२२) ॥

॥ पव दशः चक्षः ॥

क्रक्कु च वा इत्य साम चालां सेव नाम
क्रगासीद्वो नाम साम सा वा क्रकु सासोपाव
द्रव्याशुरं सर्वायां प्रजाता चति 'मेघावासीद्वाम
व्यायामान्ये भोग सम वस्तिते ते हे भूमोपावदर्तां
ते न प्रति चन समवददु तालिको भूमोपावदर्ता
सिभुरिविने सुमिटि सुमिटसुमिटि
स्तुववन्यि तिष्कमिष्कायांकि रिसुमिटिभि साम सब्यात्

* "पिता सोम मिन्नद सददु सेव यादायक"—प्रति चाचः ग्री ॥ १२.१२ ॥
तत्त्वार्थकर्ण बद्धो जाया भवति नेकसे बदवः
सह पतयो यवेतत्त्वा चामशः समभवतां तत्त्वामा
भवतत्त्वाङ्गः सामर्तं सामनु भवति य एवं वेदः
यो वै भवति यः शेषता मश्नुते स सामनु भववसामन्
इद्रति हि निन्दिति ते वै पञ्चाण्यद्र भूता पञ्चाण्यद्र
भूता कल्पेता माजावशव हिद्वारश प्रलावशव प्रथमा
च कष्ट्विन्दीवकश मध्यमा च प्रतिद्वारशोत्तमा च निधनं
च वष्ट्वारशः ते यत्त्वाण्यद्रृ भूता पञ्चाण्यद्रृ भूतमा
कल्पेतां तत्त्वारां: पाञ्जः यद्धः: पाञ्जः: पश्वव द्रृति यतु
विरां द्रिष्यी भविष्य भविष्य तत्त्वारारुविरिति
यद्धो द्रिष्यां प्रेतिद्वित द्रिष्यमा वै सोचिइः
प्रज्ञानुरुपः प्रस्थां धायः पश्वः प्रज्ञातो गृहः: सूक्ष्मं
स वा चरितिं लोकेसुमुखिंथ प्रज्ञां च पशुभिंशश
भृत्ती वदति य एवं वेदः। १२ (२३)।

“कृत मरु शंकसिः”-तृती-(तातू ब्राह्मण 8.5.10.-विविधवैन
निष्कवशग्रहः स्नमपूर्वकवलात् बुविकशः (स्तोतियश्वीकशः)
शास्त्र पारंपरिकवलात् विपातु माजाविकामा माह—“कष्टकः च वा
हुदः मये साम चासः; सेव नाम्य कगासोदमो नाम बाम,सा
वा कष्टकः सामोपवदरवियुं समवाव चादश्वा द्रृति; तेवच्रमादि-
धाम, क्यायां भातो सम सभित्ति; तै दे भूलोपवदतां;

* शास्त्रातिपदवें म-पुस्के।
ताँ न प्रति चन समब्दत; ताकिस्थोऽभूलोपादःस्वागतिक्षिप्टः 
समभवदः, विभूतेः समभवस्वागतिक्षिप्टः स्वविलितः; तिनिभि
हक्तायसि; तिनिभिषिं साम साम्प्रविष्ट; तत्रादेशकः ब्रह्मो जाया भविलितः, नेक्षे बहवः सः पतयो यह्तेतकः चामह इम-
भवताः, तत्त्वाभावस्वागतः सामालम्’’-हतिः। यथा ‘‘इदम्’’ इद्वा
क्षगतिः साम समभवस्वागतिक्षिप्टः सामभवस्वागतिक्षिप्टः, तत्रादेशकः
भ्रेयो भ्रेयो श्रवणयोगः प्रदर्शणे धितु नेक्षे बहवः साम सामालम्’’।
तत्त्व: तत्त्वविवस्वागतिक्षिप्टः प्रदर्शणे धितु नेक्षे बहवः साम सामालम्’’।
धरेव वै भष्यं प्रवणग्रहस्वात्। तत्त्व: पर्यावलिनयोविषयः प्रदर्शणे
धितु नेक्षे बहवः साम सामालम्’’। तत्त्वविवस्वागतिक्षिप्टः प्रदर्शणे धितु
तत्त्व: तत्त्वविवस्वागतिक्षिप्टः प्रदर्शणे धितु नेक्षे बहवः साम सामालम्’’।
धरेव वै भष्यं प्रवणग्रहस्वात्। तत्त्वविवस्वागतिक्षिप्टः प्रदर्शणे धितु
तत्त्व: तत्त्वविवस्वागतिक्षिप्टः प्रदर्शणे धितु नेक्षे बहवः साम सामालम्’’।


* नेवारस्मात्यागात्मकारे नाम क्रमस्मात्या चक्रायणात्मकांत्रिक तात्त्वात्मकांत्रिक च राष्ट्रात्मकांत्रिक तत्त्वातः।

† तत्त्विकांत्रिकार्तिक अवहारायणात्रिकार्तिक सार्वजनिकार्तिक तत्त्वातः नामात्मकांत्रिक।

वैद्योऽक्षेत्रानुपस्थितत्वात्मकांत्रिक नौनामात्मकांत्रिक चतुर्दशोऽक्षेत्रात्मकांत्रिक।

‡ ए. श्री. श्री. १२ अप्रैल १९६३ चिह्नित: एन्ड्युरेंटिंग मोडलांकन।

$ "साम सचित्र वचनमें नाम ही मे ग्रहणः"—प्रति निः ०.१, ६।
निन्द्वित’—द्रवत । ‘यः’ पुमानू ‘भवति’ ऐश्वर्य चारोति, यथा विशारदस्यं अश्रूलं प्रारोति, यथा सर्वोपि ‘सामान्य भवति’ सर्वेषु राज्योऽयथा। समस्तिष्ठिताः। पञ्चश्च सर्वं जनास्मिः ‘स्मारयुः’ पञ्चपाठीति निन्द्वित । पति: सामान्यरूपम् लोके प्रभ-शार्काद्याच्छेदः गानस्य वैकल्येन सामतं प्रथमं भिन्नप्रेय: ॥

नन्दश्चेष्यं सामतं पञ्चति निष्ठेकेद्वश्चेष्यं कि सायात्म सिद्धाय नामसाधयेन श्रद्धाप्रशंसाः दयायित—‘ते वै प्रचारदृष्टृ भूला प्रचारवदृष्टृ भूला कथेता मानववश हिन्दारणा प्रदातवप्रतिप योगम । कृत्यक्षेत मध्यमच च प्रतिद्वारादत्तमाः । निधनं च वसूर-कारण‌’—द्रवत। ‘ते वै’ ते य व वर्णमात्रा बाहुवचाद्य: श्रद्धा-वयवा: पदश्चारका: ‘पन्थवृत्त’ प्रत्येकेश्वर श्रद्धारूपं भूला वत्तेने; तथा हिन्दारणा: नामांश: पदश्चारका: ‘पन्थवृत्त’ प्रत्येकेश्वर साम-सूक्ष्मं भूला वत्तेने। तै च श्रद्धासामसे श्रद्धावशीपति । उमे ‘कथेता’ श्रद्धारांसभं भवत:। ‘बाहुवचा:’ श्रांसावो भिति मने:। स्तोतिये द्वे च ‘प्रत्येकेश्वरसभं’ तिस्थ मन्त:।। याण्डाते पठित्यो ‘वसूर-कारण’।। तदेतत्तु पदश्चर् श्रद्धारूपम्। वहाना पठित्य: साम्य भाद्री “हिन्दा”–स्तोत्तर्न् ग्रृहे हिन्दारणा।। प्रश्चोत्रा गायत्र्य: सामात्वव: ‘प्रस्ताव’।। उत्ताना गायत्र्य: ‘उत्तोव:’। प्रतिमायाँ गायत्र्य: ‘प्रतिमाय:’।। पद्यमे सर्वांगसात्वो भानो ‘निधनम्’।। तदेतत्तु पदश्चर स्तोत्तर्न्।। पति: सामसाधयेन निष्ठेकेद्वश्चेष्यं प्रश्चोत्राः।
प्रकरांमत्रेश प्रमाणित—"ति यतं पश्चात्त्रु मूला पश्चात्त्रु मूला कस्बेतां, तथादाहु: पाल्लूः यन्त्र: पाल्लूः पथयः द्रति"—द्रति।
यथात् सामस्याध्योजप्रकरां श्रवणयवल्ल सम्बन्ध, 'तथात्' पश्चात्त्रु पश्चात्त्रु योगाद्वयं यन्त्र: पाल्लूः द्रतिः यथात् प्रश्नाव्यिन ज्ञानं।
तथा गवादिप्रभुवोंपि चतुर्मिण: पालनेथस्म च योगात् पाल्लूः।
ततो यथे पाल्लूः पालनेथस्माद्विनात् पश्चात्त्रु यन्त्रः गच्छः प्रश्नाम्।

पुनः प्रकरांमत्रेश प्रमाणित—"यदु विराज्य द्रमिनी मभ समप्रदेशां तथादाहुःविराज्य यन्त्रो द्रमिनिं प्रस्तितिः द्रति"—
द्रति। "दशावत विराट्"—द्रतिष्कुलत्तमार्। दशमानां मर्यादायां समूहो 'द्रमिनी' वा विराज्यद्रति, ता मभ लक्ष पश्चात्त्रु योगाद्वयंगच्चप्रकरां मभः "समप्रदेशाम्" सम्भवत:, विराज्यद्रति जाते द्रव्यः।
यदुभवानीदेव कारणात् सश्च विराटसादवाम, तथादाहुः एव मात्:— दशवंशोपिदायां गच्छसामकूळायां विराज्य यन्त्रः
'प्रस्तितिः' अयस्मिति द्रति।

पुनरापि गच्छसादवामाद्वन्य मच्छः प्रमाणित— "प्रांक्ष वे स्तोतियः, प्रजानुरुपः, प्रभु धार्मिक, पथयः प्राणायि, यष्टाः सुसम्"—
द्रति। वेन द्वैच समागा: सुविकल्प, स: 'द्वैच: ' वेच निन्द्विज्ञानस्म प्रारम्भे मभमेयः:। स स 'प्रांक्ष वे' गच्छसादवाम मभमेयः।
स्तोतियं धन मतु विन्दितयो यस्य: गच्छति, श्रीमद्यात् 'प्रजानुरुपः'। स स 'प्रजा' गच्छमापाद्रिधामेयः:। वेयं यथे

सम्मान्—द्रव्यतय पालनेथस्माद्विनात् द्रव्यः। गच्छसामकूळायां ब्रते च २४०१—२१ ब्रह्मः
ब्रह्मसामायः।

* लात्र मृतम ६४.५; ७४.१२; बलम ११०४,१०२; रसायन पूर्णम | एवम्प्रदेशमः।
११०

एतरैयङ्गाश्चर्मु

प्रेमपदीया ‘धार्मा’, सा प्रतीखानीया। यें ‘मृगाध’, ए पशु- 
कुर्सीयाः। यें निविष्टानीयों ‘मुहू’ तद्रु भुक्तिकानीयम्।

एतदेहं प्रत्येकः—“स ते प्रतियु लोकों अनुभिमें ग्रहया 
च प्रसिद्धि ग्रहेनु वचनि त्य एवं वेद”–प्रतिः। पशुप्रेमित 
श्रद्धा श्रेष्ठ। १२।

प्रतिः श्रीमाण्यमाणीविशिष्टति माघवीये वेदांगप्रकाश्चि
एतरैयङ्गाश्चर्मु वदित्यसम्पिकायां दितीयायायाये

दादम्: क्षण:। २२ (२३)।

---

चन्द चन्दोद्यमः क्षण:।

सौन्तियंसंस्काराणम् वै सौन्तियंसं मध्यमया 
वाचा संस्काराणम् नेव तस्यस्तुस्तुनेन्त्रुप्रय श्रृंगति 
प्रजा वा चनुप्रयः स उपवेष्टरा स्वागतुप्रयः श्रृंगत्वः। 
प्रजा नेव तस्यस्तुस्तु मात्राः कुलेऽ धार्मां श्रृंगति 
पुष्ये धार्मां सा मीचेक्षरा स्वा धार्मां श्रृंगत्वाः 
प्रतिवादिनी स्वाध्म् यदुष्पुष्ये भवति बचैैैं विधाम् 
मीचेक्षरां धार्मां श्रृंगति। प्रमाणं श्रृंगति। स खर-

* १६० ४६६ ४० मा द्रश्यम्।
बला वाचा शंस्त्रयः पश्वो वे खर: पश्वः प्रगाधः पश्वः सुविन्द्यः दुर्दवक्ष नु वोयङ्गि या बोर्‌ सिनि सूक्ष्म शंससित तदा एतत्प्रिय मिन्द्रक्ष मूर्भूः निष्के-वल्क्य हैरखास्तूप मैति वै सूखन विरखस्तूप शाप्पि-रस दुर्दवक्ष प्रियं धामोपायनस्वखः परमसं लोक मह-वदुर्दवक्ष प्रियं धाम गुर्ग्नि तज्ज्ञि परमसं लोकं य एवं बेठे इछा वै प्रतिज्ञासूक्षें तत्त्वति निष्ठितदतमया वाचा शंस्त्रयः तथायाचार्य दूर दूर ज्ञानवर्धितें येष्वान पेनानानाविगमिषिति इशा हि पश्वः प्रतिज्ञा प्रज्ञापरा॥ १३ (२४) ॥

इद्धेतेनैवालम्बेः दशतीयपद्धाराय विद्विरोध्यायः ॥२॥

पत्र निष्के-फण्याचेन्यामन्: सर्ववन्देप वश्चम्यः; तत्र प्रवव-भागं बिष्णृ— “स्त्रोतिभयं श्रव्यता वै दोतिभयं.”—द्रति।
“चंद्र ला युआ नोनुम;”—देवविन्यमं (१० भागा १.१.१११.२,२) प्रमाणये द्रव्य सम्बन्ध सामग्रा: सुविष्टि तिः। सीतं नदीविन्ययुक्तः, त सादी शंकरेत। तत्स द्रव्यविन्ययुक्तः पुर्व निवेशस्मु। तत्संगू नदीविन्ययुक्तो द्रव्यविन्ययुक्तो विष्णु— “तं सम्बन्धया वाचा श्रव्यता नाम ततुं संक्षुते;”—द्रति। चालुक्य नित्योषाजच यस्मां वाचि नाशिः, सा ‘संक्षुमा’ तया। यथात् ‘वाचा’ ध्रुविनः देवयजन-
देशनाम: ग्रहनकी, न्तु बाहिरे देशनामः, तावसं धर्म धन्यत ।
पृथ्वी मेव देख ठेक मेव संक्षुतते ॥

द्वारकाय विषये—“पुरुषोपक्रमः प्रजा वा पुरुषोपक्रमः”
—प्रमाणं। स्तोत्रश्रेष्ठ वदिन सबस्तृपः। साधनसिद्धान्तः
“साधन प्रकारः संस्कृति । प्रजा मेव तत्त्वज्ञी सहानुभ: कृत्यते”
स्तोत्रश्रेष्ठसरस्वतिर्दिशां धन्यत धन्यत। तथा सरति
सन्तातासदिकं पुरुषार्द्ध सम्बन्धितम भवति ॥

ततो यहाँविद्येष्ठानः ( सं. १०,७५,६. ) धार्माया: ब्रह्मानं
विषये—“धार्मिकं धर्मसति पद्यो वै धार्मिकः”
—प्रमाणं। पद्यों द्वै पृथ्वी मेवोऽसम्। स्तोत्रश्रेष्ठ विषये—“सा नौचेस्थरा सब सबा धार्मिकं
संस्कृति”
—प्रमाणं। धर्मानसनाचि रूपिं: स्त्रियं:। हौतेननेदर्ने
प्रमाणसति—“धार्मिकादिनी हस्तः ग्रहैं रुपाः पद्योः भवति, घ्रेवं
विहानः नौचेस्थरां धार्मिकं संस्कृति”
—प्रमाणं। पद्यः प्रतिस्वरूपः वद-तत्त्वाति “प्रतिस्वरूपः”
वादयुष्येष, पुरुषोपक्रमेऽत्तिः स्तोत्रश्रेष्ठः ॥
"पिवा सुत्रशेषनः"—देवेन्द्र प्रभार्य (ढौ चाठ ६. २. 
१९.१.२.) चित्राय—"प्रभार्य मंकशि"—द्रति। तथावर विशिष्ट विचारः—"स सर्वलोका वाच्य शंकशिः; प्रभार्य वै खारः, 
पश्चः प्रभार्य; पश्चाना मवश्चि"—द्रति। 'सर्वलोका' सर्ववश्चिः 
वाच्यायरः। प्रभार्य पदलः पूर्व श्रामनः; सर्वः पदलः पञ्चात्र-
शान्तात्—तवारः खारः; प्रभार्याः चतुष्पदा।

विवाहार्यमं पञ्चलोकवर्ष सूक्तं विचारः—"चन्द्रशः नू वीर्यार्थिः 
प्र वोच मिति सूक्तं मंकशि"—द्रति। तदेवतप्रभार्यति—"तथा 
एतत् प्रियं मिनक्र चूसिं निम्बोऽक देवश्रुप्त मेतेन वै सूक्तेन 
हिरिक्रसूप चात्ररस भीतः चामोपात्मक परसं लोक 
मजयत्"—द्रति। यदेवतृतु 'चन्द्रशः नू वीर्यार्थिः प्र वीर्यसः"—द्रति 
(ढौ १.२४.१-१४.) निम्बोऽकवर्ष सूक्त, तदेवतदिनक्र प्रियम्; 
हिरिक्रसूपनामाः महर्षिः देववाकः 'देवश्रुपम्।' तदेव 
'एतेन'—देववाहिना सातोरिकतिः। प्रियवर्ष: पुनर्हिरिक्रसूपाः 
सनरितनाय चूसिंसे सुला तदेव म्होऽ खारं प्राय ततोज्युपम्ब लोक 
मजयत्।

वेदान प्रभार्यति—"चयेन्द्रशः प्रियं धाम गच्छति, जयति 
परमं लोकं य एवं वेदं"—द्रति।

"सूक्ते अनुविषिग्यं विचारं—"चन्द्रशः वै प्रतिशास्त्रं, तपति- 
हितम्या वाच्य शंकशिः; तदायपिः दूर दृश प्रमूलकम्ये, 
चन्द्रशानवानाजिरिमिति; चन्द्रशः हि पश्चाना प्रातिश्च प्रशिक्षा" 
—द्रति। "चन्द्रशः नू वीर्यार्थिः"—चन्द्रशः सूक्ते ग्रंथ्य समा-
पनेक्षानात्र तत्स्थ प्रतिशास्त्रम्। ग्रंथां चृपि स्यातिसेनु- 
लात्प्रतिशास्त्रः; तथा सत्तेनक्षुः 'प्रतिशिक्षमाः' इत्तित्वम्—

१९
दृश्यशास्त्राचार्य विरुध्दि माहवीये वेदार्थप्रकाशे
एतर्यामाध्यमसं बंधीयपक्षिकायां सिद्धियाधारे
तयोद्ध: खण्ड: # # 11 (२४) # #

वेदार्थसं प्रकाशेन तसो भार्य निवारयनुः
पुस्केरनारे देवादो विद्याशीर्षक्षेतर: # #

दृश्य श्रीमद्वाजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गवर्णं
श्रीश्रीहवृषभमात्सराध्यन्तररमाधवाचार्यांदेशं
भगवाययाचार्येच विराह्विति माहवीये वेदार्थप्रकाशनामाधारे
एतर्यामाध्यमसं बंधीयपक्षिकायां: चितोपभाषाः # #
|| पद तद्वादीयः ||
(तप)
|| प्रथमः युगः ||

||अ०|| सोमो वे राजासुभिन्नशब्दाचारीतृते तं देवशाख
ध्वयाप्याविहायान्त्र कथ मय मध्यान्त्वोभो राजा-
गश्चैतिनि से नुवंकङ्क्वदांसि यूयं न इस्म सोमों
राजान मालेरतेनि तत्त्वेनि से मुच्यों भूलोपपत्ति
यत्वमें भूलोपपत्तासदवत्तापर्धीपर्छ मिलायायायविद्
प्राच्यस्व मन्दासि वे तत्कालं राजान मध्यास्चर्यस्तानि
ह ताहि चतुर्चरापि चतुर्चरापि चतुर्चरापि
चतुर्चरापि चतुर्चरापि
चन्द्राक्षर सज्ज चतुर्चरापि चतुर्चरापि
चतुर्चरापि प्रथमोपपत्तत्त्वः पतितवार्य सज्ज
मध्यो गर्वावशाच्च चतुर्चरापि चतुर्चरापि
पराश्रृंगाच्च चतुर्चरापि चतुर्चरापि
भूवा दीर्घं च तपश दर्ली धनरथवाभोपत्तत्त्वः
वायुमुक्तविद्वीष च दीर्घं विश्रं तपोः यथा पशुः
सलि
वाणिज्य दि पशुमोऽति वाणिज्य दि तानाहरद्य चित्रसुंदर-
पतितवार्य भूयोहृंशांवनो गर्वावशाच्च चतुर्चरापि
पराश्रृंग चतुर्चरापि चतुर्चरापि चतुर्चरापि
भूवा दुर्दिशं धरली धनरथवाभो
पराश्रृंग पराश्रृंगाच्च चतुर्चरापि चतुर्चरापि
दुर्दिशं धरली धनरथवाभो
उद्विग्नो दियते विद्मभास्ति ता प्राङ्खात्। १ (२५) ||
वस्माधानमार्गे अतिगंग ग्रहातातुः भास्मानाः,
बलोः सन्तर्णातिक्रमां वर्म मदनक्षिदिनांप्रभासा ।
तस्मल्ले येः विमल्लेः प्रतिपद्युपवर्षामाः सम्बागाः,
गिरिकृष्णं च शंखं तद्वयवयवतः द्रोहित्यायास्य पच्छ ॥

पच्छ ग्रतीवयववन्त वस्म मादाराक्षायिका माक— "सौमो वै
राजामुर्तिमंगोक पानित, तं देवाव विश्वाभास्यविमायनं। कष मय
मसाक्ष्मोम राजा गग्नश्चेतित; ते स्वस्त्वन्यांशिष्य पूर्यं न द्वम
सीं राजाम माहरतेत; तथेति; ते पुष्पर्म भुलोदपत्तों यसु-
पर्यं भुलोदपत्तों देत्कौगे ग्रजातेन्द्रियसम्बन्ध वाचते"—पच्छ।
पुर्वा चोमविः दुर्लोक एवासीणं, न तेरिक्षणां चोः। तद्दानी चोम
मथं तस्म बेन प्रकारेष सौमी न गच्छेदित देया विश्वाय
विचारितव्यः। विचार गायत्रारोगीन चन्द्रांशि प्रसेव मदनवनः,—
हे चन्द्रांशि! प्रभायुं चोम माहरतेति। तानि च तद्कृताः 'ते'
खालाप्रिष्ठा: पाणि मुह्या दुर्लोक प्रतिदाप्तनु। वचारविं
तद्रात 'एतत्' चोमारिष्टप्रितिपाद् अन्वयासं 'तीष्ञ्धम' भास्मान
मि भास्माविष्य, दीर्घार्थिका:। बन्धुपदः। भावतः।

पद्योत्ततुः छन्दः मधे जगतीश्वास्य माक— "चन्द्रांशि
ये तस्मो मधागम मस्कर्तरस्वाति ह ततर्थ पत्तरराशि नात-
रथारेर्य चन्द्रांशि गङ्गा गती चतुरवर्षा प्रायमीदपत्तका पाति-
लाई मधनो ग्रजास्यव्या पराशी त्रीक्षराशिकाचार्या भूता
दीपाच तपस हरात पुनर्भवेवापत्तकाःतस्म विंता दीपा विंता
तथे यस्य प्रम्ब: सति; वागता हि प्रयवो गती हि तानाख-
हरत"—पच्छ। गायत्रादिक्षचन्द्रांशि वस्मतसः महकानि, तदनी
सीमाः 'प्रष्ण' प्राप्तं हुलोको तपस्तपानस्य। 'तानि' च चन्द्रांशि,
तत्त्वान् कार्य पत्तुर्च्छरोपेताति, चत: पुरा सर्वदा पत्तुर्च्छर-क्षेवास्नम्— न तु ब्राह्मि कदन्तो दुश्वाचार्यतात्मकृत्। तत: शा जगतः पत्तुर्च्छरा सतो कदन्तो दुधोत्तारेभ्य: सर्वेभः प्रचारम प्रहस्ता सोऽर्जन प्रसुद्धपत्ता। न तत्र माण्डलाः गला घय चालसा सतो दातमभाष्टृ तोष्ठम्बरार्थिः परिश्रमः लघृ भेक्षारा भूला सोम मातहुं मयावती सोमयागसमन्निति ‘दोषा’ दीघचोविष्टादिष्पास्म, चोरपानांदिष्पृ ‘तपः’ च ‘हरती’ तत्त्वानोकादानयष्टैः पुनरेति लोक मभि लघृ ‘प्रवापत्तु’ चथोसुखी समागता। यथादीव तत्त्वानोकी यथि प्रथव्यें प्रथवः सन्न, तेन दीघा ‘विषा’ चाश्या भवतिः, तपस्य चाश्या भवति। न च दीघातपसोः जगला चामानी- तयोः सतोः पयुसां पद्मवायर्च्छं न क भविः यज्ञोन्यूः; पयुसां जागततेन जगतीद्वारा दीघासम्बन्धस्यावात। जागरतः च चतूर्भिः सिति चेतु, बज्जमा पयुस्ना मानोत्तलादित्ति द्रव्यत्त। चते च शाश्वानरे जगतीं प्रजाबोधो मातिः—“सा पनुमिस्य दीघाया चामजस्तान्तपर्यती कदत्सां पयुस्तमाः, तत्त्वादिक्षमां दीघाया-प्रमस्ति”—द्वित (तैर सं ६.१४६.२)।

विषुभो वसात्स माघः—“चच विषुबुद्धतका पतिक्षा मूयो शर्द्धनको मलासाम्या परार्थी परार्थेऽर ब्रह्मा मूया दशिना सर्वोक्तत्वारम्भानाथयादिं दशिना नीयान्त्व विषुभो खोऽर विषुमिः तातैः पाषाणर्”—द्वित। सा विषुपु दुग्गीवे मूयो मूया पतिक्षापि माण्डलार्थेव परिश्रमनिजलयः।। यथादीव

१ विषुपु + द्विते सिद्धिभिं्ृः।
२ ‘तातैः’-द्विते क।
३ “वापसिन्नत्वः”—द्विते च।
पथ द्वितीय: कङ्खः

ते देवा भुजवन् गाधवी रथं नवमं सोमं राजान माहारेति सा तथेऽस्वावित्वं कैि मा सर्वेष खस्वयनेनानुमिथ्य भ्रमति तयेति तोद्दपत्तां देवा: सर्वेष खस्वयनेनानुमिथ्य भ्रमति चेति चेति बैि चेति यथेष्ठ यत् भ्रमति चेति चेति चेति तथा...
भासीतृ स रर्मा निर्रेणेस्यभवत् सःस स्या यानि
परांति ते मन्यतान यानि झारानि ते गल्लौपर्ताँक
यहेन भर्त्रानि सोस्याहि: सो सा तथेषुरभवत्॥ २ (२६)॥

चग गायत्रीहेतुका मान— "ते देवा भज्ञवम् गायत्रीः,— लं
क द्रम्स शोभम महामनि; वा तबेष्ट्रावैः; ता वै मा
स्वेत लक्ष्यनेनागुममवय्यम् सिद्धि; तयेति; मोदत्तसां देवा:
वेशेष लक्ष्यनेनागुममवय्यम्,—प्रेति भेति प्रेति; एति वै रि
स्वेतम यतू प्रेति भेति प्रेति; तबोष्ण प्रियः स्वागः, त भेति-
नागुममवय्यम् प्रेति भेति प्रेति, राजेष्व नागिति स्वेत मुनरा-
नागिति"—द्रत्त। जगतीविद्वुः शोभमनवसाम्राश्यभावं इहा
वे देवा: गायत्रीं प्राविष्टवस्यः । के गायत्रि । यं "नः" भवसाय
निम्न शोभ महामनि। 'शा' च गायत्रीं तबेष्ट्रावो देवान्
प्रेतेव मद्ववितु,—पे देवा: । यदा चर्म शोभ मानेितु गण्यामि,
तदानी ता मेवं मष्ठानी ता बृं शेषेयी यवायण्ति स्वेतेष्
'लक्ष्यनेन बनुभवच्च' चेमप्रापर्य सम्यक्यय्यम्, तद्यर्म मायो-
वाद्यपेश म्येष मसामुम्यक्यन्ते। यदा चुभा तयेति
देवेदेवीते वर्ति 'शा' गायत्रीं हुशायों प्रतिपुष्टल मद्वोतु।
तदानी देवा: भागानावानेि शेषेचापि चेमप्रापर्यस्मानेष गायत्री
मद्वयानिववस्यः । बृंससी मद्वः । प्रेति—'प्र'-यक्ष सवो मद्वः;
'शा'-यक्ष सर्वायों मद्वः । तद्यर्म पाददर्शो वेष्ट्रावायण्यय्यम।
मयमस्तुतायायायो चवाहय्यम् । चेमेष्ट शोभम मानुषिः, पुनयेि
चेमेष्टावायण्यय्यमो । चग मायीवांदो मद्वावायण्यय्यमः । एतेद्य मद्व-
प्रृं कूण्ड स्वेतम 'प्र'-प्रवेन्नु, 'शा'-प्रेति वर्तिवन्त पद मस्तिः;
ठोकाप्रकार्ण नान्हत्र खस्तूय रजः। यज्ञादिद भ्रेव्य स्ववेय-प्रापक्षम, तथादादाणी मनि यः पुमान् चामान्यें चिह्न-मिक्षुः। ‘बखः’ यक्षोक्तमें निष्टः खातः। ते चिह्न-मिक्षुः प्रेमेश्वतितिन्यें ज्येष्ठादुम्ममच्छीतेः। तेनाशीविददमहादिनाय चेमन्तीय गुणस्तितु पुर-रागस्तित च॥

प्रयं प्राप्तक्रिया लोककाविवि सुझा। प्रज्ञत मेव गायत्री-प्रश्नत मस्टुयरतः—‘सा पतिव्र। सोमपाल्यस्थ भीष्यिल्या पदांच बुडेन च सोमं राजानं समग्नङ्गाद,, यानि चेतरे छन्दसी भरबाशाःजहितां तानि चोप समग्न्याताः’—द्रति। ‘सा’ गायत्री ‘पतिव्र’ उत्तरतनेन सोमं प्रायं गन्धार्यान् ख्यानमहात्माणो दर्माणक्यान् भास्करतानुसयम्प्रदश्नादिना भीष्यिल्या,— भीष्या तेनाश्यायि तस्य चर्चाेतिस्तती भक्तीयायाम् पदांच बुडेन च सोमं समग्न यस्तोत्स्वी। ख्यानमहात्माणो सोमपाल्यकाल माध्यमाणे सोमप्रायसच्चमं समवस्यवती। ‘ख्यान ख्यानमहात्मारे बाबारे हस्त उद्दस्त माणायेंगे ते यो: सोमक्षयास्यास्यास्यास्यास्मात्’—द्रति (तौ सं १.२.०) मनः। “ख्यानमहाजेयास्ते वा भस्मविसिष्टे घोम मरच्छम्”—द्रति (तौ सं ६.१०.६०) ब्राह्मणः। ग बेल्य गायत्री सोम भ्रेव्य यस्तोत्स्वती, किंतु ‘द्रते’ जगतोजिवीभूष्ये छन्दसी ‘यानि’ वचारायचारि ‘पविधितां’ परिवःक्वलबी, तानि बोधेय समग्ना यस्तोत्स्वती॥

चय्य तस्मा गायत्रा गम्बर्णीः सच सूचे यो हस्ताक्षरां दर्श-यति—‘तस्मा चस्तु विब्धाय स्थायः। सोमपालः सवच्छ पदोः नक्ष मविदत् तत्त्वक्षेत्रोस्वत, तत्त्वास्त्र नक्ष स्वित; यद्र यस्त- मनुः सा वणाभवत्, तत्त्वाश्च चविरिव; चय्य च। शब्दी यदनोक
माहीक चरोळ गिरेयंकरांत; सकर: रेणी; तांति पर्वाणि ते
समावष्ट; यानि लावानि ते गंधुपुडळ; तत् तेषां लोकावाचितः;
शो दा तथेरम्बवन्”-दृशः। खाल्पापाणिद्रूप समर्पिणेशु वः
कालो बालयः: कन्यावृगुमकः, चोरी तला गायस्या भवु दृष्टो
वालं विविधेन तदोऽस्य वामपादस्येन गतं विश्रामान्। तत्र नरं
‘शब्दः’ मर्मतमरीरपरिलिपिः: मन्त्रवाच्यो चतु भावोऽत्। यस
चरुः पुख्सस्मोऽपि बहुनारोणीः: प्रादेशिकप्रतिष्ठा: तीर्थाचा लोक-भव;
व शब्दः। यसस्थः गच्छुवक्तकादायकः नस्तम सव तीर्थाचारोपितः। तत्र दिव्यवरतपादप्रस्थः: यदृ पर्वत्यः
ने्तेऽक्वः, दा ‘वर्णः’ मेधा, तावंिब्धा वामादिर्यंबु भावोऽत्।
‘लायकः’ लायकः च्यत्वालात् ‘सा’ वर्णः ‘श्वरिरिव’ देवतायोऽयं
श्वरिरिवाविद तः। तत्र प्रियः माहीलं दृष्टे मूर्ति— “दता केवल वर्ण
सादिकेयः: बामायमभेत”-दृशः (तैत सूत्र २.१,२.२,४,)। यस
कबहस्येदनाय गच्छेऽवर्तु विध्ये दाशः, सोंपिन नारायणेन कृष्णीग्रन्धां
तासो बहुः भनो मुनिपतिः। तत्र वाग्लि य: ‘सकराः’
कन्यासनिर्मितो वासाये खारितः, तस्य च शब्दः यथा
‘श्वरीरः’ मूर्तः दत्तनेन कृष्णीग्रन्ध मध्योऽत्, ‘सा’ चवे शब्दः; तदसाई-
वाक्लेऽ कालमागो ‘निदभोः’ दंशनासरमः: सप्रियां भवत्;
स्वस्यवे वर्ततो बहुधाग्नं दंशनासरम् सप्रियं विपर्णिहितवादुं दंशन-
पानवर्वाय नाविकः। देखाप्रकृतावर्षस दोषस्य सोप्यां वर्षवऽऽ
‘सकराः’ येव; तदात् ‘शब्दः’ वाब्लेतकात् ‘सकराः’; तस्यत: ‘मध्य’-मिरा: सप्रियां भवत्।
तत्र वाग्लि मूर्तः दत्तेऽ यानि वर्णां गहनताचितः, ते तत्समावला:
समावला। वे: जोर्विले:। देखाप्रकृतादोषस्य चवे बहुधागने; वे
समावला।। तत्सनुव दत्ते यानि ‘श्वराणि’ प्रछर्णमानासः:
ब्राह्मणविलेलः, ते 'मुख्यपदः' समसूच। समझार्थार्थनेन्दु वे सर्वा
जावलेके, ते मुख्यपदः। तस्मिन वाक्यं यथा 'तेजस्' लोकपथ्यार्थी
विरसं कार्यं, वा: 'सम्बाहिरमिहः' दृढ्यिर्मिहः सर्वोऽभूत। 'त्यस्मां
तीनोत्प्रक्षरणः 'द्रुतः' गङ्गार्थेन सुन्ती वाक्यः 'स्तो च च' ब्रम्हतः
'च'-महात समुख्यार्थः; सा च सा चेलुक्यं भवति। तत्काले सर्वा
तस्मिनातः निर्देशयोग्यतिर्युक्त्यार्थर्पविश्वासः। ॥ २ ॥

प्रति सौम्यायणायार्थविरचिते माधवीये वेदार्थमर्काये
 पैशाचूस्थार्थ दक्षिणपथिकाया वषोइर्माद्याये
विशेषः खङ्कः ॥ २४ ( २५ ) ॥

चयं दक्षिणः खङ्कः ॥

सा यहविजेन प्रदा समयभव्यायामात्रस्तवन
सभव्यस्ताध्यायी स्मायतमः मुकुटमः तथासौरस्तवन-
तां मन्यते सर्व शास्त्रं सवनानां मधियो मुख्योऽभवति
केषां समृते च एवं वेदाय यक्ष्येन पदः समयभ-
वशस्माच्छूषि तन्न सवनं समवस्तिक्षिनसत तस्मिन
नानास्थानामेव सवनं 'तेवः' महाकालाधारणा तस्मिन
केष्ठं बंदृषुरिद्रः देवतानां। तेन त्यज्यानबोधीं
समस्तवधार्यं समवत्स्तवेशं सवननोभावं सवनान्यः। समा-
वहोवानां सामाज्ञानीयां राष्ट्रोति य एवं ब्रह्मचार
वन्नुकृष्ट समाभुतां तत्प्रौढःसवन समवतंता
पतली रस मधवसत्तितरसं नानाप्रोत्पूर्वं सवने'ः 
ते देव: प्राज्ञसान'तत्पशुःघरंलब्धारियं सव-
नय्यन्याचेन प्रधुमा चरती' तेन तत्सामाज्यहीं
समापूर्वाचेन सवनामां सर्वे: सवने: समावहोते:
सामाज्ञानीभें राष्ट्रोति य एवं ब्रह्मचारीं

यव कालयवामां सवमस्वाभोवतीं दशनयति—“यह वि-
चिले पाद समयम्भाषांतराक्रवाण समाभवालः क्षात्रतम
फळः; तत्स्मातःपत्नारं भवने: करतुं सवनामां; 
पारिष्टो नस्त्यो भवति, नेत्रता ममुते य एवं ब्रह्मचार यववेशः पदा सवस्माज्यः-
भाषणनिं सवम भवताप्रियनिं, भविष्याः नानाप्रोत्पूर्वे सवन्ते; 
ते देव: पांशिक्षापति सक्षिसिंहानुं कहदुरा महाधरिः देवताना;
तेन सलमानायें सवस्मास्तुर्वां समाजःनीयां सववाचार्यः। समावहों सवम-
सक्यानां समाजःनारीहीं राष्ट्रोति य ग्रामः ब्रह्मचार वन्नुकृष्ट सम-
प्रजातु तत्प्रौढःसवन समवतंत।”—पति। ‘सा’ गायत्री सोम ह्रि
प्रणीतिः लिखिते ‘पदा’ पाठेत्वम् ‘यत्’ यववुः सोमस्य: ह्रिवः नालीते;
‘तस्मा’ तावतु भात्तात्वानं समवतं 
तत्त्वाता तावतेष्वः समाभवालः सवनां मधे
परिवर्तन क्रृत्य दिति ग्राहिता: भ्रमाने; तत्त ययोगवाहुः
भागातः। य वेदम् चतुर्थे वेदः स सक्षीयानां मधे ‘मुख्य’

* ‘जानिवे’ व, टी° न, ध।
चेष्टा; सन् विभागज्ञानिदिर्यां ‘चेष्टा’ मानोरति। भव या गायकी
वामपादेन यत् सोमस्य सप्तव यहीतवती, तमाधानिनं सवर्ण
विख्रस्य मभूतः; यामपादात् ‘तद्’ तव ‘विख्रस्’ गतिं तस्मात
माधानिनं सवर्ण पूर्वक्षेपात्रक्षेपातुर्गमनाय सत्यं नामभूतः। ते
देवा विचार्यं ‘तिल्लिन्’ माधानिने सवर्णे स्त्रामिलेन घ्रस्सां मधे
निष्ठुरं देवतानां मधे’ दस्त्र’ च खापितवतः। तेन ‘तत्त्’ माधान-
मिनं सवर्ण प्रातःधवनेन सद्य ‘समावहौः’ तुष्यामर्येन मभूतः।
चन्तार्थश्च वेदिता तुष्यामर्येन भवते एव तुष्यामर्येन सुखो
भवति। ‘जासी’—ग्रहो जातिवाची; । तुष्यामर्येन मिलवर्:।

भव गायकी मुखेन यशोमक्खण्य घ्रहीतवती, तत्त् धर्मियां
मभूतः। तिल्लिन् सवर्णे सु घ्रहोमक्खण्ये निस्कारे शीरे चारित्र-
दिकः विंक्षते—‘सन्’ पतको रस मधयादिदतस्म्य नामांग्रोतौरवें
सवर्णे; ते देवा: प्रायाधारम् तत्तपमाधिऽपमाधिभद्धिर मवज
विख्राणेन पद्धना चयतित, तेन तस्मादहौरोह नम्रपयूर्वायोऽवर्म्यां सव
नामाधाम्।’—पहृत। वा गायकी मुखेन धर्मियांमक्खण्ये शीरे घ्रहीता
वुजोमक्खण्य: पतको ‘सन्’ सोमस्य ‘रस मध्यतुः’ सर्वा पीतवती।
तत्त् धर्मियांमक्खण्ये ‘चीतरस्’ पीतसर्व मल्ला पूर्वको प्रातः
धवनमाधानिनेन हे भस्ममण्य नामांग्रोतः। ते देवा: तपस्तिदिकार
विचार्यं तथालं नपञ्चस्म् सप्तु पचमास्त्र् पद्धु चौर्यं यद्दथ्, यवान्य
सति, यदिपं ब्रद्धाब्यां मति, तस्मां सारसम्। तब्राचादान पीतसर्वे
कोषांसमावेजिन फल्जीये ‘चारित्र’ चौरस्य ‘सवनांस्व’ विश्लेष
बाष्क्रा:।, तस्य धार्यामक्न्यां ‘सर्वसिद्ध’ धार्यसिद्धकान्य। तदानः।
तैन' चक्रवतीनेन 'तत्' तत्तीयस्वं गृहस्वयं गायनी तत्ततां समतत। चर धर्मः चौवेशिपि माध्यात्मार्यः वस्त्रस्वाभातः — "ब्रह्म-वादिनीय वदन्ति,— कथात् कथात् गायनी वानिता कन्धसाधुयते धतो वनस्पतिः परिवारेति; यद्यवादः चेतम माहरत, तथा ग्रहास्मयं पवेतु, तदवाते जनितार्ततमा पद्मां च सर्व द्वयाप्रकृतिभोजन्येनां; वन्यशेषन समस्माल, तद्वेदः; तथा धारुः च सर्व शास्त्रकदर्शी प्रातांस्वरं च माध्यालं च; तथा कथात् तत्तीयस्वं कहार्यः महानम् वुक्तति,—हौत तव विषय हि सबकता भाँतिक मश्नस्वति शब्दश्राय" —श्रुति ( सैव णं ४.१.३.२.१४.)॥

तेदं प्रभुं ज्ञाति — "चरे: सर्वे: समावहयोः समावावतीमाया-प्रामृतम् ते एवं तेदः"—श्रुति ॥ १ ॥

श्रुति ब्रमणायाशारितम् विषयं तामसी तेदगिरिः तेदार्थप्रवच्ची ऐतरेयाश्च तत्तीयपश्चायां तत्तीयायाचे

तत्तीयः चक्रः ॥ १ ( २७ ) ॥

पद चतुर्यः चक्रः ॥

ते वा द्रुमे दृश्ये दृश्ये कन्धसाधरे गायनी मध्यायं विशं गायनायाखं इत्यावरितं लेख्यवेदीः गायनी

वधाविश्न मेव न द्रुति ते देवेशु प्रथम मेताः ते देवा चतुर्वन्द् वधाविश्न मेव न द्रुति तत्तताप्रत्येकति विश्वां

व्यायामविश्न मेव न द्रुति 'ततो' वा चक्राख्
गायत्रभवंसांक्षरं चिदुष्णेकांक्षरं शगती साधारणं
गायचे प्रातिष्ठवन मुद्यक्ष्यक्रान्तक्रोत्व चिदुष्ण चारवर
माध्यमिनं सवन मुद्यक्र तां गायचारिवैश्यायान्यपि
मेज्ञालुक्ति सा तथ्यंक्रवि चिदुष्ण तां वै मैतैरक-भिरचरेशपमेश्वरि तयाति ता मुष समदवाहेति
तदु गायचे माध्यमिनं यन्मक्ष्यक्रयीश्वरं प्रतिपदे यवानुचारः
सैकाइशाच्चारं भूतवा माध्यमिनं सवन मुद्यक्र नारक्रान्तक्रान्तक्रोकांक्षरं ठतीवसवन
मुद्यक्र ताशाचा चारिवैश्यायान्यपि मेज्ञालुक्ति सा
तथ्यंक्रवि जगति तां वै मैतैरकादेशभिरचरेशपस-मेश्वरि तयाति ता मुष समदवाहेति
तज्ञाची ठतीवसवन्य यह्येमेष्वसिक्रो सरितिपदे यवानुचारः
सा हादशाचार भूतवा ठतीवसवन मुद्यक्र सति
वा पष्टाचर गायचारिवैकादेशाचारं चिदुष्ण हाद-शाचारं जगति सवेष्टव्रोभविश्वासवर्तिय एवं वेद्यां वै सति
तस्विदं विद्वतं ब्रह्म किं सति
तस्विदं भववात्। ॥ ८ (२८) ॥

मरु पर्वत स्रव्यिष्य कुम्धासि वरुरवराणीवस्युम्; तेषा विद्मुग एक स्वरं शतमु, जगवाय वीयचराणि गताणि, तवा
शति सर्वज्ञानकारिविरोहः; तेषु च सुतम्भरेष्टाचारां नायवी; एकादशाचरा बिद्वु, बादशाचरा जगतीति सर्वम् सूयनिष्ठः; पुज्यप्रांवं च तत्वेऽव व्रजते; तत्त्त्वाय विरोधपरिषारः? प्रवाज्ज्ञानयिकः परिषारं दम्यितु मार्गवते— "ते वा द्रौहः द्रौहरी गायवी नग्नवेत्ता, विद्वानवाचराच्छेष्टाचारानुपयोगिन्ति; नेत्राकोटिस्मृतिः यज्ञविवेत्ता श्रवन धर्मः ते द्रौहेऽप्रत्र नैता; ते द्रौहेऽप्रश्नोऽपि वंशाविवेत्ता धर्मः तत्त्वाय विद्वानवाचराच्छेष्टाचारावतो"—प्रतिः। ये विद्वुंदकालिः पुरा सकारायणाधराचे परिषारम् लक्ष्मीये, ते एव द्रौहः प्रत्र गायवी ब्रह्मणिः लक्ष्मीये नायवी मधि कक्ष चंस्याग्निल पुष्करंस्य,—हे गायवी! यत्व लया। ‘विच्’ लक्ष्मी, पद्म भविष्य मचर्वतेद्धरम्, तदेतत् नै। विद्वुंदकालिः राज्यः; तत्त्वात् तानि चलार्याधराचे चसुपालयाः। चयां विद्वुंदकालिः लक्ष्मीये पवाह भावाभिन्नत्विति। नायवी तबोऽवन निति बिद्वुंदकालिः तत्त्वाता दुपारिन, भस्मायृः,—न। चक्षांक यज्ञविवेत्ता श्रवन मनस्त्रिवृद्धिब्रह्मश्चाभित्वेत्ति।। यहसु सवं तत्र सत्त्वेत्ति ब्रह्मकालिः।। तेष मयाय निषेषति। तेष विद्वुंदकालिः द्रौहेऽप्रत्र नैता।। त्वेऽप्रत्र नै। कथा न्यायः।। प्रति तयोऽप्रत्र सवं ।। तेष द्रौहेऽप्रत्र, सवं नायवे सवं सत्त्वेति।। विद्वुंदकालिः द्रौहेऽप्रत्र मुखं तथात्त्वस्य तत् एव ज्ञानादिदीनो मधि ‘विचा’ कक्ष चित्तु। पुप्पन्तु द्रौहायण प्राप्तायण मधि ‘विचा,’ ज्ञानपति प्रति मयायाभिष्ठा एव मधि।।—न। चक्षांक द्रौहेऽप्रत्र मधि कक्ष मनस्त्रिवृद्धिब्रह्मश्चाभित्वेत्ति।।
ढूँढ देति। सुभाषी यथे सति परबेनवार्यम प्रविष्ट वे यज्ञ यज्ञार्थी; 
तेनाव तद्व यज्ञार्थ देति चलन्त साभाराय। देवस्यम निर्णयिते 
सर्व तदार्थ गायत्री खालीये। स्माराकाशिहारैवछन्दमीवेशियतुर्के प्राय्यन्त स्वयं 
मन्त्रायणम प्रभुति। ब्रह्मण: पूर्वे वर्तमानेणु चतुर्वेदः 
वाच्याण्यं गताद्वच्छ चार्यार्थ का, तथा अग्निकांक्रतर्वाय, चार्याण्यं 
गताद्वेका चार्यार्थ सा सभवत।

प्रदानी निस्कनेष्वरणाधिवेश्कामा मन्त्रावर्त राजाकारां 
रक्षितम्। "सांक्षार्या गायत्री प्रतास्वान मुद्यांगायकाने।
विच्छुपि वाच्याण्याय भाग्याय सम्बन्धिन स्वच्छादु; 
तात गायत्रावर्तिद्वारा यथावतः भेतन स्वाधिकति; 
सा ध्येया विच्छुपि तृत्ये ता के।—सेतु- 
रक्षितम प्राय्यन्त स्वाधिकति; 
तथेति ता सुप्रस्मधारु; एताद्व तदावा। 
ध्येया सम्बन्धिने यज्ञवल्तीयाय यज्ञवल्तीयाय 
विच्छुपि बुद्धा माधिकान स्वव यज्ञाधिकति। या प्रय 
सम्बन्धिने गायत्री प्रतास्वानम् चरणम् निर्माणे 
सर्व प्रतास्वान वाच्यार्थ। या तू विच्छुपि, तैव चार्यार्थ 
तदावमावेश सुभाषी सती माधिकान स्ववम् ‘चरणम्’ निर्माणे गायत्री। 
‘तां’ प्रयाणे निच्छुपे तदावा गायत्री एव मन्त्रायितु;— 
‘चायानि’ लक्षायायम् मह माधिकानि ‘ते’ समापि ‘चर्चे 
प्राय्यन्त माधिकाने सती भागोप्रविशिति। तद्दशन मन्त्री 
सा रक्षितेभ सम्बन्धितु ‘तां देव’ दात्ती गायत्रीम्— चार्यार्थ नीय 
‘सा’ मां खालीयारे रेषाभिर्भार्धेय: ‘यज्ञवल्तीय’ समर्पण विनां 
हुव, प्रविशेषेन्तरः। तद्दशन मन्त्री सा गायत्री ‘तां’ विच्छुपि 
भम ‘यज्ञवल्तीय’ खालीयारे रेषाभिर्भार्धेय: प्राविशेषेन। 
कोद्वी गायत्री सत्री भाग देति, च उच्छि— ‘माधिकाने’
भाष्यः ॥ 'ेंसहे प्रतिपदः' 'चा ला रचा'-द्रव्यभिमूलः प्रारम्भे प्रवचनं उत्तरे वे द्वे जट्ठी प्रतिपदः प्रारम्भे प्रिंमितः ॥, यथा 'पर्य वदो सुतम'- प्रधानेति पुस्तः ॥ तद्भवत्रेद्यक्ष्यां माध्यंकिनवस्येम नाविगहेः प्रिंमुदा द्रासः ॥ तात्र प्रश्नां बायोप्रेयेऽक्ष्याः ॥। तद्वा बायोप्रेयेऽक्ष्याः 'सा' प्रिंमुदा एवादाध्यायाः भूमा माध्यंकिनं सवन्ययोगम 'हर्द्यस्व' निर्वक्तः ॥

भव बनसः वर्त्तमानं सक्षोभादेशादाध्यायाणां मध्याऽः प्रणामिकारं दर्म्यते — 'गायत्रिोऽवम्बकारसः हतियस्यवन सुवन्तः; तत्र गायत्रियवम्बयायापि भुवास्थितः; च तत्तेवहिताः ब्रौज्यमणीति; तत्र वेदेवेद्येऽक्ष्यां भ्रमणमणीति; तत्तेवः तत्र सुवन्तमद्वद्धस्ते तद्भवत्रे हतियस्यवन वेदेवेद्येऽक्ष्यां प्रतिपदः प्रयागुपहः; चन हादमाध्याय भूमा हतियस्यवन मुद्यस्व'—अति। वेदेवेद्यंस्त्र प्रतिपदद्वद्यादाध्यायापरिहारदाध्यायाः विशेषः ॥

उष्मे सर्वं निगमयते — 'तत् वा एवादाध्यायः गायत्रियवम्ब- एवादाध्यायाः प्रिंमुदा, हादमाध्याय जांगतो'—अति।

वेद्यं प्राय्यंस्त्र — 'स्वेत्यपदोति; समावदीयः समावय- स्वमी राजोति एव एवें वेदा'—अति।
गायत्री विषयेश प्रमाणति— "प्राणो वेस तत्त्व तेषामभवस्याः
हावव्यत्तमां मवं विदुष द्रव्यां वि स तत्त्व तेषानुभवत्"—द्वितीयाः
'तस्मात् गायत्री: श्रवणे पूर्वे बतुरसरस्वेतीक गेर, तापसादिके
वाणाकृम्यतःवल्लभाद्रिस्नातन्ता जन्योणाना महाशाकारान्विलरुपः
जनस्यो: चर्चने यथ केत परमात्माः । वस्माद्विश्वी मायावर्त
मृत्युम, तस्मात् 'यथं विदुषे' गायत्रीमधिस्मां शार्कमभि पुर्वाय
तोमे गोगुयष्णादिदिक दातब्रमन्,—'द्वितीये च धर्मरचिविन्द्र' प्राचुः ।
स्माहाकायालोकया येव ते वस्मातीत भावमभु, कदाचारहिन्ने द्वान्
सुविन्य वेदेशदेशार्थस्मातर्भवन् ॥ ॥

d्वि शीतालकीहार्टस्माति विचरिते माययकी वेदार्थप्रवक्ताये
प्रतेकयाद्यमभिद्वाराां बनीयावाये
चहवे: क्रिक: ॥ ॥ (१७)॥

वे देवा कुर्वन्ता विश्वकामिदस्ति सवन
मुदास्माति तत्त्वे तस्मादाक्षिनामभवस्म द्वारिवे
सवन मादिस्मां: पुरसाशतः बतसादिस्यासो
प्रेषितमान्तद्वला मिति सवनासुसत्रया भवेन
वर्तोष्वमवनस्स शुष्णान्तुवषट् करोति न महयति
संख्या वा एषा यदनुवषट्वारे: संख्या भवेन: माया
चाहिये नेमानार्थायानि प्राप्यावचनोति त। चादिः
मवग्नसविवारिः तद्वै तर सवन मुख्यामेति
तरवित्ति तस्मात् सावित्री प्रतिपद्ध भवविः वैभ्रेविः
सावित्रीप्रभा! पुरातस्व यवति द्रूपा देवः
सविता वरेऽखा प्रति महाव इपस्यायव महाव
धन्वसन्त्र इव नानुक्षत्रू केतोति न भववरति संंख्या
वा एवा यद्वनवक्षत्रः संक्षा मध्यः प्राचः
सविता नेत्रु प्रार्थ संस्कारयानीलुमेः वा एवं एते
सवने विपनिवित्त वत् सविता प्रातमस्ववनं
तत्तुतौस्ववनं च तदात्यिबवर्तसावित्रिः निविदः
पठ पुरुषादृ भववति महद्युपवर्तादुभयोर्वेन्ति
तस्मान
नयोराभवति प्रातमस्ववनं च तत्तुतौस्ववनं
महावः
धन्वसन्त्रः प्राचःः एवास्तु तत्तुतौस्ववने तस्माद्वृः
मुख्यमं मूर्भाः प्राचः वधावाभ्रे ह्यवापृच्छिन्यिः
मंसां इत्यवापृच्छिन्यिः तै प्रतिष्ठेण युथ स्वेतेय प्रतिष्ठां
उसाद्वमुच्यं तद्यद् ह्यवापृच्छिन्यिः मंसां इत्यवापृच्छिन्यिः
रेवेनं तत्तु प्रतिष्ठायानि।। । (२५)।।

संववत्वः धातीवश्ववन मवतारणिः सोमालवर्षवहस्ता वर्तिः
पत्तेव तत् वैमध्यर्वालिनिभद्यत्वेऽ। चरुः
हृदयन्ते—
सारिघरे सवितः पुण्यतित्वायापुरितवाचर्च्यापैशाचीरीविका।
वैशारीमयं महतं च शंस्यं सूर्यात्वेदेष्य मिश्रानिवासे।

हतीयवत्सादवादिलिखणम् विघटे— "तेन देवा भवाः
दिवानुः—बुझाबिरिटं ववन मुख्यमनंसित; तथेंति; तथासः
उदानिर्मितं ं गंगा धर्मक्षेत्र सुनिग्न्ति सर्वगतसः। रूपसः
तेन देवा: 'पाणिलिखानु' गावसविधानु प्रवेश महतःनु,— इं
पाणिवः। युजाबं, बहित वयम् 'दुल' हतीयवत्सानम् 'उक्ते
ज्ञान' ग्रीविं वर्षार्थां द्रति। पाणिलिथास तवेहक्कशीत्वण्यः।
ग्रीवादार्थे देवीपाणिलिखाहिं प्रार्थितम्, ततः तु 'पाणिलिखा
रक्षानं हतीयवत्सानम् पाणिलिखा: 'चारथाः' वसेवां व्रजम्
मादी यथा ववनसः, तददित मादिलिरास्त्रः। च यवां च चारिध
भर्तं ग्रीवानिधिना अतिक्रियते— 'तस्म' तृतीयवत्सानम् 'पुरस्वातः
भादी पाणिलिखादेवताहो रूपः वार्तां:॥

रथ प्रहस्य याप्प्यां विधते— "यज्ञापाणिलिथासः चक्रितिः
ग्रीविनां सिति मयो रूपसवयः,— मयो हतीयवत्सानम्
रूपः"-द्रति। 'पाणिलिथाः' चक्रितिः युवा पाणिवः; तेन च
तस्यात 'चक्रितिः' च 'मादिलिथाः' ग्रीविनांति तुष्णुः। 'द्रति'
एवा ( सं ७. ५२. २. ) याप्प्य महतः; "मदी हर्षे"-द्रतिः
बालोपाभो मध्येन्द्र युवा।। तस्मा मादिलिथाः महतेष्य
हर्षविखण्यानु विविषादेवताविषयेन रूपसवयः। तृतीयवत्सानम्
रूपः 'महर्षे' ग्रीविं प्रस्वः; तत्सारी देवतानां वज्ञानाना
ग्रीवानां च धर्मात्मः।॥

* 'वर्णमुद्रः सद्यनतसः' द '।
† चारानु ० ५. १३. १३।
ब्रजोपपतिका २ | ६

चन्द्रवस्यान्तर्वस्त्रावर्धनमान्यी प्रतिषेधितत-“नादुवस्त्र करोति, न भचयति, संखा वा एवा यद्वस्त्रयकारः संखा भचः, प्राशः चादिवतः, निर्मलास्नायाणामोक्तिः”-द्रत। पञ्च- 
वस्त्रयकारभवयोः प्रहस्मासिसिद्धार्धदातिवानं च प्राशुचङ्गादादिक्रयैः समायवर्धः प्राणान्य समाविष्ठवान् भविष्यामीति 
मौला तत्क्रास्मासिद्धावस्त्रयकारव्ययी न कुर्यात्। ‘नेत्र’-द्रति 
परिबद्धोतननाभहि निपातः।

चच वारित स्रत् वैश्वदेवश्रवस प्रतिपद्य च विधते-“त 
चादिवतः प्रमुख्याविवार्तः बावरद सवन सुष्कङ्गमः तथेति । तथाशायाचित्री प्रतिपद्य भवति वैश्वदेवयः, सावित्रसः पुरस्कारां 
वजः, दमून देवः संविता वरेषः प्रति मदना रुपसुधायः,— 
स्वदै तत्तौविश्वसनसः सर्पः; नादुवस्त्र करोति, न भचयति; संखा 
वा एवा यद्वस्त्रयकारः, संखा भचः, प्राशः संविता नीर्मलां 
संख्योगानीति”-द्रत। वैश्वदेवश्रवस् “तत्तविश्वसताः”
धृश्येऽ ( सं १३.८२.१ ) विवेदेशतावत् ‘प्रतिपद’ प्रार्थोर 
कार्त्येऽ। “दमून देवः”-दधातिकाः प्रस्थ यायाः। सा च 
संविताया समास्तावलाभायाराय प्रक्षताः। तथां च “चम्प्रेण 
मिषायः”-द्रति ‘चन्द्रि’-चातुः प्रक्षः; तथाशायाचित्री मदती। चचः 
अव्र चादिवतस्वस्त्रुणि वाश्येऽ।

चच विनितदहरा सावित्रसः प्रथमसति–“रभे वा एव एते 
सवने विपिलति यशविनिः, नातास्वसनं च चन्द्रीविनिः, च । तथार्थः 
पिवनस्वात्वितात्रि विविदः पदं यमानां नवम, मद्दृपरिष्ठारभयोः। 
रेवेन्य तत्वनयोराधजति, प्रातास्वसनं च चन्द्रीविनिः”-द्रत।
प्रभु देवता योः सवितारिक्ष, एव देवः प्रातःशयनं दृतिश्चयनं
ंतैते ज्ञति सहसे ‘विशिष्ट’ विशचक्लेन्न पिनति।
तत्तदाम्! धरति, ततदौद्वते—वैश्वदेवस्य ‘सवित्त्र’ सब्जः-
देवताकाया निविद्यि: परद ‘पिबवत्’ पिबिन्धापुस्तुं ‘सुस्वात्’
शादी सचिति; ‘महापद’ महिषातुबाम्न् ‘उपप्रिख्यात्’ सचिति:
तेन ‘प्रातःशयने दृतोयशने ’च समयोदरिच सचयनवोः
‘एवं’ सवितारम् ‘प्रामणजति’ भाषिन्यं भारोति। ‘विषयं देवाः
शोमस्य पिबतु’—पलेते (निविद नैव त्रेष्णा भ्रुवण्या
साधारण परद ‘पिबवत्ररय’; ततास्य प्रश्वद्यामां
“विषयं देव पृथा
शुद्भमेव शोमस मदनत्”—धरति (निविद नैव ४.१६) ‘प्रश्वद्याम्’
श्रायुदार्ज्जीयम्: तथापिनः; पद्धयोः: सवन्दार्ज्जीययोः: विशा-
प्रश्वलक्षितः: पान सिति विशचक्स सिति च हुस्याम्।
प्रश्वविशचक्सदेवताकालात् प्रमस्तोर्मे पशु इत्यतिपाय।
पशुवा
नितिन्द्रविधानायम् मिर्यं बाकं हुस्याम्।

च तत्त्विष्टेक्षित्ययां मृणा च हस्यां च भ्रमणिः—हस्यार्थोः
प्रायुदेवताधि पथ विन्ध्ये—“विहा: प्रातःशयनम: श्रयन्ता, श्रया
दृतोयशने;’ तस्मान्योः: श्रयन्ता मूल्यान्: प्रासा: वचायामः’—
धरति। “प्रायुद्देवशे’—प्रायुदाम्: (प्रायुद नैव ५.१.२) मार्को
कचो ‘विहा: प्रातःशयने मथस्ते, प्रातीयशने तु प्रकृत पृथी
प्रद्धता; तथात् प्रातःशयने वायुदेवताकाम्यं मूल्यान्त: 
सरविष्ठाय प्रासा: स्वादृश्यः; ‘व्रष्’ के वेशति ‘प्रवासा’; नान्दिराः

नैव नितिन्द्रविधानार्थ मिर्यं बाकं हुस्याम्।
चीने ब्राह्मणविहारी देवे शरमाणाः पालुक्ताद्यो व्याप्तः प्राचाः, प्रजापितो दृष्टि रेषः

तथावेव देवदेवस्य ब्राह्मणविद्वेदीतां सूत्र विचारे —
"ब्राह्मणविहारीं वंशति, ब्राह्मणविहारीं वे प्रतिद्वं यथं निःस्वसं श्रवनसं, तथावेदुः ब्राह्मणविहारीं वंशति, प्रतिबियोज्यवैं वत् प्रतिच्छापवति" — दृष्टि । ‘इति’ सर्वकृष्णभवि ‘धरा मेव’ भूमिः
‘प्रतिप’ चारयः ; ‘चतुर्व’ जेवमाते ‘धरावें’ कतिकः ‘प्रतिच्छ’
चारयः । एवं ब्राह्मणविहारीं प्रतिद्वं यभादुः, तब्यात् तदीयम्
सूत्रमविनन्त ‘स्य’ जेवमात्र प्रतिच्छाप्योपाप्यविविभोक्तविवस्वान—
पवित्र ।

दृष्टि श्रीमविद्यायान्विते माधवीये देवदर्शमाये
शेतायमः प्राचाः तुतीयष्ठितायाः तुतीयष्ठायाः
पश्चातः कष्टः । ॥ (२८ ) ॥

॥ पश्चातः कष्टः ॥

शार्मविषं शर्मविषं वे शर्मविषं तपस्ता सोमदेवध्वं
श्रीमविद्यायान्विते प्रात्सवाद्य वाचि कल्याणसंचान्निग्री—
वैश्वीकर्मि प्रात्सवानादलुङ्कुलं तेज्यो माध्यान्धिने सवने
वाचि कल्याणसंचान्निको ह्यद्रैमयंदिनातिखर्वना
दलुङ्कुलं तेभस्तूतीयसवने वाचि कल्याणसंचान्
विष्टेदं देवा श्रोतुनुदास्ते नेच पासृति मेलेंंतं स
मञ्जापतिरब्रजीलविविदान। तव वा इमे उज्जवासां रवि
सेवानि सम्प्रभूति स संथेष्वरवीर्यविलाति तान्कै
तम मुभयतः परि पिरिति सानृः प्रजापतिरभुवयतः
परिपिति ते एति धार्ये चनिन्ते प्रजापति श्रेष्टे
प्रभितः चार्मवं सुचिपकालु मूतवेष्व तथ्वेष्वोद्यत्वृषी
गर्भी द्रति प्रजापतिरवैष्नानस्बुद्धभयतः परि पिरिति
तख्कादु श्रेष्टी पाँचे रोचचलवेय यं कामयते तस्ते
वेदाः चर्चवारीभक्तानि मनुष्यनाग्नातः त एति धार्ये
चलनरूपधाति तेनिन्यो मातेवा पित्रु द्रति ते। ६ (२०) ||

"प्र धार्या यथः प्रशिवरीं जलादाः"—प्रवेदत: स्थानाभि
षीयं सूतं (सं १.१५२, १.) विधाय, "तत्कावं सूत्तवम्”—प्रवेदः
ततु (सं १.१५२) चार्मवं चुरा विपन्ते—"चार्मवं श्रंयति"—
दृति। कस्मुनार्येका देवा यचिन्द्र शुचि संयति, तदनि
म्मु "चार्मवं"; तता मृगावर्तात् मुनियात् "मृगावर्तात् चम्बवः"—
दृति तपस्वताकालै। प्रततयः।

प्रथ धार्ये विधातु मात्वार्यिका मात्— "कपिवो वेदीः
तपसा सोमपीय मध्यजयंवेभः प्रात्स्वति वाचि काव्ययिङ्कसान;
सिरविस्ति: प्रात्स्वति वायुवद्वद्यत, तेहे मात्वार्यिके सवे वाचि
काव्ययिङ्कसानिन्द्रो श्रव्याधिकालानिमातुत्यत, तेभासूतीयः
वाचि काव्ययिङ्कसानिनिशिके देवा प्रभोत्वका मेति पास्तियि
लेधिति; स प्रजापतिरब्रजीलविविदान्— तव वा इमे उज्जवासां
वत्सियप्रियासमिति द्वारा अपने लघु रूप के साथ लिखी गई है। इसमें साहित्यिक शैली का प्रयोग किया गया है।
नभः द्रति; प्रजापतिरेवैनांसाधुमयतः परि पिबति; तथासु ब्रह्मी पाते रोचययेव ये कामयेते तमु”—द्रति। “सुचफेलमू”—देवेका धार्म (सं १० १२ १२), “भर्य फेल”—द्रति (सं १० १२ १२) दितीया; ते एते धार्मे एक्षर्वन्धपतमू ‘भवित: ग्रहेते’—“सुचफे- 
कर्ममू”—देवेशा सुजातू पूव्य भर्येनीया, “भर्य फेल”—देवेशा 
चूजातू पञ्चातु भर्येनीया। कौट्य्या प्राये? ‘भवितेषे जिषणे’ 
वोटो देवी निषेषा; नायकम् यथार्थवाच्यायो: नासित:, ते भणिषणे; 
न खुल्लयो: कविरीहितो देव द्रति शहसा निश्चितं मक्ति। 
प्रजापतिरेपि जस्मुदे: पूव्य मूर्तिः निरितम् मध्यस्मालोपयितमिनितम्। 
ष्टो योमयातू ते तबे प्रजापतिदेवताश्च। एतयोर्यायो: शंकेने 
प्रजापतिरेव ‘प्राणा’ कर्मणू जनयत: परि पिबति। वञ्चातु प्रजा- 
पतिरन्न्यासदिदेवताम् मुख्यु वश्चाभे स्ति पिय्यारा ब्रह्मातु 
बचि सुप्यादित्वाम्, ‘तथाभु’ तब देव कार्यातू लोकेष्यो ‘भष्टी’ 
बचि घनपति: ‘वो’ खण्डीच्य स्तुत्य मितरैरक्षीकत सिति 
ि स्तुत्योऽरोग्यितु कामयेते, ‘ते’ भुल मात्ताराशीनं ‘पाने’ प्रति- 
न्यायोन्न्माने ब्रह्मातु स्तुत्योऽरोग्यिते। 

चक्षषाय सुकृत्य विचारते— “तत्थ्यो वै देवा प्रयोगाविभवको वशव्यानाश्च; त एते धार्मे चन्तसरस्वत, वेभो मात्तिवा गिते 
द्रति”—द्रति। भवितसाद्दा ‘देवा’; ‘तत्थ्यः’ कर्मण्या: ‘परोव’ 
थय मणगता स्व चणा: ‘धर्मवश्चाय’ एव मणगि विषम्भारं ज्ञ- 
वत्ता। कञ्चालारास्त्रिति तुदुद्धेते—“सुकृत्याल्मातु”—द्रति। एती 
मुख्या प्रभुव्याक्यमा न भवन्तोति गहिरौल्यः। ते एते 
वञ्चारे हे धार्मे ‘चन्तसरस्वत’ कर्मण्या मान्याविना तु सर्वे 
चन्तसर्वं आवश्यं मस्तुनतं। भै से धार्मे इत्युपे— “वेभो
बाला मघुमती — द्वेषा (सं १०.१२.१.), "एवा पिने विनो देवाय" — द्रव्यपरा (सं ४.१०.४.), "चर्य वेना" — द्रव्यतात्त्वपूर्व भेतूदभव श्रंबेदिश्य:। ॥ ६ ॥

दति श्रीमज्जायवाचार्यगिरिचि भाषावी वेदवर्गकारी
देवदायर्गचः दतीयपश्चायन दतीयायाधाये
गठ: खण्ड:। ॥ ६ (१०) ॥

च० शतम: खण्ड:।

वैश्वेदिं श्रंसति यथा वे प्रजा एवं वैश्वेदिं
तथ्यान्तरं चन्ता एवं सूक्ष्मिः व्यारूपावनेव
धार्यासनुभवतो धार्यां पर्यावश्यते तस्मातान्तर-
क्षानि सक्कल्पानिः मूनेश्व व्योभिष्टति ॥ ॥
यथा वे पुरुष एवं वैश्वेदिं तस्म मध्यान्तरं महा-
म्भेवं सूक्ष्मिः यथा पर्यावश्येव धार्यासनुभवतो
धार्यां पर्यावश्यते तस्मातपूषप वर्षावि विविक्षिराशि
सनि द्व्यात्तरं ब्रह्मास्त्रि ति तां धृतानि द्वृलि
या एव सधाराश्च धार्यावाच्च वाच्याच्च तद्यद्या भन्या
धार्यावाच्च वाच्यावाच्च कृत्वमूलमेव तद्यद्या कृत्-
क्षात्मातः समाय एव चुः पाश्चावनेव वा प्रत-
दुःख्य यहैंज्वं तेनं सर्वं वा एतल्लस्मानाना मुख्यं
हेमनुम्भायांग मग्नवापस्यां सन्तर्तां न विपिनां
वैस्तेश्वर्या वा एतल्लस्मानाना मुख्यं सर्वं एवं पञ्चजनाना
विदुरैनं पश्चिमणेयं जनमात्रे ज्ञविनो गृहस्थति यो एवं
वेदं सर्वदेवलयो वा एष होता तो वेदेन्द्रं शंसति
सर्वं दिशो य्यायेकसिस्यन्नन्दवास्वेब तद्विचु रसं
दर्घस्य रथा मध्य द्रिष्य देशं खान्त तां ख्यातेनुजु
हायेवास्त्र तद्विचुश्य मादने प्रदितिथौगृहितिरशरिच
मिल्युत्समाया परिद्वारात्तीयं वा मद्विदिर्यं दीर्घम
मग्नार्थं मद्विदिर्यं सुपीतासं पुत्रं ग्रजातीयं
वे मातीयं पितेयं पुत्रं विवर्णे देवा नामितं पञ्चवन्ता
इल्ला वे विवर्णे देवा पञ्चं पञ्चमाना नामितं
अंत मद्विदिर्यं भिद भिवीं ये ज्ञात सिवे वणिति
हि: पञ्च: प्रदितिथाति चतुष्पादादं वे प्रथवां: पञ्चवन्ता
मद्वश्चरूर्तं सक्षर्वचं चं: प्रतिष्ठाया एवं शिवायितंधो
वे: पुष्करचतुष्पादादं: पञ्चवां: वजमान: शेष तद्र दि
प्रतिष्ठाति चतुष्पादादं पञ्चवां: प्रतिष्ठायपरंति सदैव पञ्चव
अन्यप्रां प्रदितिथाति तदहुपुष्पमृन्तं भूविं प्रदितिधाति
तद्विचुर्रेन नेव यद्रे सम्बहवति तस्मि शेषेव तद्विचु
प्रतिष्ठायपरंति विवर्णे देवं: वृष्णुवै सहेन वा दृष्टी
यशवंटेच् सुकृते सशस्त्रः वैशारदेष्या वज्जति शानाागं
तस्य भक्ते: प्रीतिः [ ] ५ (३१) [ ]

चत्र विनायकवेदवाक्यात् "धा नी महां"—छोटेवृत्त ( सं० १;
प० १.) विषय—"वैशारदेष्या गायकि"—धर्म।

वीणिवाचः प्रथंसन प्रथंसन भाषां ८ विषये—"यथा एव प्रजा
एवं वैशारदेष्य; नववासां अवता एवं सूक्ष्मी, श्वायर्षः
षोखः वायुज्यात्मतो धायां पर्यावः; तसाक्षात्रसांगि संख्यानेन
अर्थां तूः गायकि स्वयनी वायुभाष्यीति धार्म।" अति।
सौभं यथा प्रजा;
१२ वं वैशारदेष्य धार्म; प्रथंसनेन तत्रिवाक्यां राश्व सुग
वतात्, राज्यसंह भाषा शिल्पः। । 'तत्र' तत्र प्रथंसनेन राश्व
विषये, 'चन्दनम्' प्रथंसने 'जनता'। जनकमूला यथा विहित; 
एवं तत्त्वानु एवं तत्त्वानु तिलकः, यथा पथर्वानि राष्ट्रे कशिवं
कविंद मवह, यथा मवह चाकि धार्मि' कशिवं प्रथंसने।
तथा वव्यासकालीयां भाया सम्बवत: पर्यायः।
"सेवायोः"—प्रथंसन मवह 'प्राचार्याः'। तथा धायां धायाः पार्वत्याः; धायाः पाठः।
तथातु वीणिवाचः वैणिवाचः क्षांसि समावतीज्ञानि
सम्बवानि सम्बवानि सम्बवानि सम्बवानि सम्बवानि
'चन्दनमानि'
प्रथंसने पर्यायः कविंदे भाषा धार्म।

यथा नेचनेन वर्षोऽन पर्यायः प्रथंसन प्रथंसनेन प्रथंसने—
"यथा एव वृत्त एवं वैशारदेष्य; तथा यथावात्रस्रस्यावं चक्षरानि,
यथा पवशीः धायामुद्धं धायां पर्यावः; तसाक्षात्मता
।
\[\text{注:} "वैशारदेष्य वायुपार्वती प्रथंसन वनस्पतिः"]
\[\text{सं. १० भाषा} ५. १। "धार्मा धार्मा"—धर्म ।\\text{निर्देश ५.४.५।} \]
पत्रोचि विनिराचि सति, हङ्गळाती ब्रमण धि तानि हुतातीि
-द्रति। लोके यथा पुरवो हस्मपादादिमानान मसुष्ट्ये, तस्मिने
वैङ्ग्यावस्थाने। 'तन' गङ्गारस 'भवानरस' भमातलप्रदेशम्
'पल्लर्क' प्रवयवा यथा वर्तमे, एवं मझक्षाम्बाते धुतातीि
निविषाणी। यथा तेह नबयवाना सध्य: एव नेता घावः शस्के
तिङ्गति। तथा सति धावः नभपाराज्ञपाचि 'विनिराचि'
पूर्वे विनिलाती सध्यः परायण्यश्रेेण धारितातीि हङ्गळातीि साध्य
वर्ते। "पल्लर्क वा धाहावः"-यतिकुलादादारास्थेि शश्क्षेि
धावाक्ष्यपाचि पत्रोचि हुतातीि भवनि।

चचि चामाणां मझक्षाद्यानां च प्रजानी विजातीि चामाणां
निरात्मालेकपले विराहे— "सुन्त वा एतप्रकाश याज्ञवाज
याज्ञवाज; तथाद्वा सन्ना चामाणां याज्ञवाज कुर्युः सम्मूल सेव तबं
कुर्युः साध्याति: समान्य एव सुः:"-द्रति। चामाणां मझक्षाद्यानां
कुर्युः सम्मूलसाध्याति। ततो प्रजातिगता: परिकल्प विजतात्मक-
श्रीकारे यम्बूः द्वषं सम्मूलित: सात्तु; तजातु प्रजाती वा:
कर्मि, ता एव विजतात्मकवुद्याद समान्य एव एकविष में
कर्मि।

वैङ्ग्यावस्थाने मवयवह: प्रायः समुदायाकारे न प्रमाणित—
"पाण्डजन्य वा एतुकुर्क्ष वैङ्ग्यावस्था:; सवेनान्त वा एतप्रजनानां
सुकृत्यः— देवभूवः न गमान्याता नवेँध्याणसः च वित्तः शैतियां
वा एतप्रजनानां सुकृत्यः; सवेन्त एन्त पवयाना विदः"-द्रति। वैङ्ग्य-
वैङ्ग्यावस्थाने 'पल्लर्क' गङ्गा मस्ति, तदेवतु 'पाण्डजन्य वै'
पवयानान्त जनानां समान्य एव। एव पववां: सवेषा मिलालिणा।

@ ३ माह १९४० ५ वं पंचम।
वर्षों की याद — वे पञ्चविध जना: बनति, तेषां स्वर्णा भिग सम्बन्ध यत्रविचर्यम्। पञ्चविधात्व भेव मनुष्यादिनोचरते — सम्राट्स्नादिरोक्तिः त्रिवेणै: वनीः, प्रद्धिकर्णिकुटिलाभन्नयो विपिनयो वर्षः, ममवर्षा मस्तर्था वर्षमुक्तियोऽः, चर्यां वर्षमुक्तिः, पितृयो वर्षः पञ्चमः। एतेऽपि पञ्चविधात्वा जनाना तुर्यितुमुलाभ तद्वर्ष मेताष्ट्रमृ। ‘धर्म’ वैपर्वेदिवशः संधितारं होतारं स्वेच्छा पञ्चविधः। ‘विदुः’ जानति, तेषां स्वर्णानां प्रवर्तिहिः प्रवर्तिहिः।

वेदम् प्रचंडिति — ‘एवं पञ्चविधाने जनाना धर्मो ग्रहणिति य एवं वेद’ — प्रति। ‘जनाना’ देवमुखानां समूहो ‘जनाना’, सा ज पञ्चविधानोपिलाः तस्माः भविष्यो तस्माः तथिर्यो धर्मस्मि। होतूं क्रमः: गुरुवः: ‘एवं’ वेदितार मागवचिति।

छाड़ियो पञ्चविधाने दिग्धानं विधि — ‘सर्वप्रेमः यथा एव प्रोता यो भेदेंद्रिव अव्यक्ति, स्वर्ण दियो भावित्वाधिकार्यावस्थे तद्विषु रत्न दशाति’ — प्रति। ‘या’ होता ‘भेदेंद्रत्’ श्रव्यं शयति, एवं: ‘सर्वप्रेमः यथा स्वर्ण देवता प्रसेदं, त्यथा रत्नप्रेमेशुतिर्यवस्था:।

पत्र: वृद्धिः संधित शुद्धीः: स्वर्ण दियो मनसा भावेतु, तेष मवनेन स्वर्णाद्व तद्विषु रत्न दशाति।

धारितृत्व धार्मिक विधि — ‘यथा मस दिमित्र दोष: स्वाभ तां भावदर्जयावस्व तद्वर्ष माते’ — प्रति। ‘प्रशा’ होतू: ‘दोषः’ मद्विषा दिमित्र वर्षति, ता भेदकां दिमित्र न भावेतु। तथा चलि ‘थ्रुत्वादेव’ देवम्य भूतो गलाव तद्वर्षी तौर्यै वर्षेयो स्वर्णानां लोकवर्षी।

मनुष्य परिधानीया सूचि विधि — ‘वदर्जरियोरिजितः —

‘सम्वर्णावि: पितृश्रव महारा रक्षाम्बे, भलारी स्वर्णावि निभाव: पश्चा भूप्रस्थानः।’ — प्रति च निदी 1.1.1।
रत्निकिष्ण सिम्बुरंतमयं पारिध्यात्यं त्रिरिलं भैरिक
मन्त्रिलम्”—प्रति। पञ्चयत्वादित्रौधन्यां | भूतसिद्धाधिकरित-
रिविलेकरते। सेव भूमिहित उत्तरीक्षानार्थिकर्षण | प्रसं भूमीं
वर्म हला तत्त्वायरामायं सम्पादयितुं यक्षलाघु। | दिनीयपाद
मनुष्य व्याप्ते—“हस्तिसिवमाता स पिता स पुत्र दत्तीयः वे
सातेष धैर्येः पिते युतः”—प्रति। धेय शारसिंहूमिम।| शैव-भाता,
सीरिटिक्षर्ण एव पिता, सीरिटिक्षर्ण एव पुत्र। ‘हस्ते ब्रज—
र्वादिनोताचर्मरिहितवर्द्धनाः’ स्वाभूमी भाषापिक्षादित्वम्-
रक्षात्’ यक्षलाघुं तस्मा मद्दिरुपकृतेः प्रसङ्ग भिक्ष्येः।।
भरीक्ष प्राद मनुष्य व्याप्ते—“विषे ठेवा भारदित; पञ्चनास द्वयां वें
विषे ठेवा पञ्चनास पञ्चनास!”—प्रति। विनेवं देयानां भूमी भूमाते |
पुष्पमालानार्य, पञ्चनासां च देयारुपायादीनां भूमावक्षानादी-
दित्तिवायुपलब्धम्। चतुर्यपाद मनुष्य बांचे—“हस्तिसिवाना
वासिर्गिनिल भितोत्व वै जात मियं जमिलवम्”—प्रति ( सं० १.
२५, १०।)। ‘भानम्’ पूर्व सुप्रक्षम प्राषिकवम्, ‘जमिलस्वम्’
प्रति पर सुप्रक्षमाय प्राषिकवम्; तेव्राभयोभूमी सक्षवादित्वम्-
सरसृपलब्धम्।

परिधानीयाया पञ्चाय सेवां थ्रद यस्मान प्रधानार्थिकिणियं विदर्शे—
“हृि: पञ्चष: परिद्धाति, चतुष्यादः वें पञ्चष: पञ्चनास सनवेशा; |
सातेषः भरीक्ष भूमावक्षुविकरुणा एवं; दिस्मित्वो वै पञ्चप्रसा
वक्षानार्य से व तद भूमिहित चतुष्यादः पञ्चष: प्राषिकाययति”—प्रति।
“हृि: पञ्चाय भीताय मन्वाय”् प्रतिविषे। सार्वविकायचयाः:

* भारतिर्णी’—र्वायदी निः ४.२.१। पाद ११.२२। देशको।
† भार २१ पृ ४ पृ । (सं् सं० ११. २. १।)।
परिवानीयायायस्मिरहस्त: प्रासा, तत्र चयोराज्जो: 'पशु:'
शैवेत, एकैक्रतियम् पादे श्रवायावसाय श्रवणं कुर्यात्। तत्र
पादानां चतुद्वितीय पदसामायात्यथासाधिष्ठानं। विनं च अयोध्योः
'हिरात्ति:' पादइद्येतेऽपि, पथववर्तुषयादाः; तत्ता सुमन्यविचारायेन
इयार्यं वथमान वेषे चतुष्क्रमु पञ्चमु प्रतिद्वारणयति॥

परिधानकालो भूमिनष्ठ चित्तं—‘सर्दैव पञ्चावनीयव वर्ते
यामयातुद्वस्यम् भूमिं परिधानात्याज नेव वर्षं श्वरार्यति तस्या
मेनैं तद्वस्त: प्रतिद्वारणयति’—पद्मति। ‘सर्दैव’ सवेश्चिति वथमानयो
श्रवणं ‘पञ्चावनीयव’ ‘विष्णु देशय चार्दित: पञ्चमाचारणवः’—चन्द्रस्यलादिकृ
वख्क् ‘पञ्चावनीयव’ तथा ‘परिधान’ समापनं यदा कृयात्, तदानी
भूमि सुप्रसंह्रणं परिधानात्। तत्ता सति यथा नेव मूली यथा
श्वरार्यति’ चन्द्रहातुं वथमानाचारणं समाप्तं यथालय, ‘तस्या नेव’ मूली
यथा ‘यथां यथा मनो चन्द्रस्यलादिकृनेनानात्: प्रतिद्वारणयति॥

श्रवणायम् चित्तम्—‘विष्णु देशया: व्रजुः संव म चति
वेशदेव सुका तथा वेशदेव यज्ञसु वेशदेव यज्ञसु तन्त्रवताः
श्रीमान्’—पद्मति। वेशदेवियंगः यज्ञसुदूरीं “विष्णु देशया: व्रजुः”
प्रथेतां वेशदेवियं (सं ६. ५२, १३.) यज्ञय पठेत्। तथा “तेन
प्रतिद्वारे य उप विष्णुहः”—प्रार्धिततम् भिस्वर्गाम् देशकाना
श्रीमानानुता तातां देवतानं खर्मान्तं मन्त्रित्वं प्रीति
क्रीति॥ ७

देवता श्रीमानाबालस्मिन्नेत्रिन्मामधोविदाये वेदार्थायन्म
पृथर्यायालस्य तत्त्वाय सरितायायां तत्त्वायामाये
सतम; खश्च: ॥ ३ (११) ॥

$\text{15}$
चागनेवी प्रथम छत्रयाज्ज्या सीमी सीम्यायज्ज्या,
वैष्णवी घुटयाज्ज्या तव सोम पिटभि संविदान द्रति
सीम्यास पिटमध्या यजति द्रति वा एतत्त्वोऽ
यद्भिषुष्यनिः तखैता मनुष्यस्यै उक्तानि येक्षोऽः
पिटभि वा चनुस्तरसी तस्मातैः सीमायम्यासः पिटमध्या
यज्जवलियिः एतत्त्वोऽऽयद्भिषुष्यनिः सदैव पवः
संस्कारिति पुणर्यायाययक्ष्यपदां रूपकोपयाताः किम
वै तद्युः यदेता देवता चर्मः सोमो विपुरिति
प्रतिगृह सीम्यां होता पूवः कछ्रोग्यो देबीति तं
हेके पूवः कछ्रोग्यो हरनिः तत्सत्या न कुर्यादः
वेष्टुकर्ताः प्रथमः सर्वभ्रान्त् भवयतीति ह भ्राह
तेनेव रूपिः तस्मानाष्टूकस्वव पूवः देबीतात्तेति
कछ्रोग्यो हरनिः || ८ ( ३२ ) ||

चर छत्रयायसीम्यायागयोयाणां विचरते— "चागनेवी प्रथमा
घुटयाज्ज्या सीमी सीम्यायज्ज्या वैष्णवी घुटयाज्ज्या लः सोमो
पिटभि संविदान द्रति सीम्यास पिटमध्या यजति"—द्रति।
सीम्यारोः भययो छत्रसाध्यैः ह्री यागो भनुधेोः तत्राविनिते
ताका विषुद्वेताका चेति वे याहे। "घुटसवनो घुटसवनो
"(दबबुदूः) क, टी ० ग। | + 'तथापिताः" क, क।
दतोषपरिभाषा १ ॥ ८ ॥

चन्द्रि:

“प्रशस्नेवी प्रशस्न याज्ञा (शाषो वोऽि१५.१), “उद्योग विश्व विक्रम”-प्रति (शाषो वोऽि१५.२) वैषयाती विश्वाय; चंडा सीमदेवताकश्च, तस्मां “स्ने सीमा”-प्रति (सौ० ५५९२०२) सीमी याज्ञा; तत्र “पिठभि: संविदान:-”

प्रतिरुत्पत्तादिद्वेष पिठमती; तत्त याज्ञा सीमचरिणी वेदं तु. तथा वरोऽुपस्तादाभिभा याज्ञा चुरुएँ, चसिरिताकिष्ट्या याज्ञा चुरुएँ:। तत्तात्त्वयात्त्वास्वायवेन परितर्थने परिलक्षम् (शै०२२८.१८.२.१)।

सीमी याज्ञा प्रत्यंत——“प्रज्जि या रत्नोम यद्विधिलंकिन, तस्तेता मण्डसरसीं कुर्विं, — यसोम: पिठभो वा चुनुसरसीं; तत्तात्त्वालक्ष्प पिठमथ ज्यति”-प्रति। 

क्षिणां: सीम मध- 

युक्तवती यद्विं, सीमं सीमम वच एव। तत यः सीमच- 

रसि, एता सीमचरसां तस्म तस्सां सीमम ‘भुतसरसी’ कृविता। 

चतस्न दीर्घतस्न दशगवासी काशीदू हां नम हला 

दीर्घतस्नवेशू मोरवात्मव्यवस्थः प्रस्तुत। यश्याम् पिठभो 

योया, तत्सात्तु ‘पिठमथ’ याज्ञा ‘सीमचर्य’ वाक्स 

जनितिति” ॥

---

* “सं प्रत्यथायाया सुभंगवस्यत: परिवर्जनति”-प्रति भाषा० स०२१५०. १५.२।

"चुनुसरसी रत्नोम वेदहरू" श्रुति येिर सबि बाही सबि शासक्राशक्रविन्। वांि- 

वचरसां वाम स्तुिबिय बिंडीन सीम चशार्यां दमन्त्रमे परिचीतविन कशोऽि१५०२.५.२।”

"चुनुसरसी चेतोव प्रस्तुत याज्ञां मण्डसरसीं। अष्टक्षरानीति आयुः। ग वाक्सविधेन। वप्पसा सुभं साख्यायांवितारी बितायति”-

प्रति त बाध्या० स०२२.२०.१०२००। “चण्डदेवसरसी श्राब्दंभो श्राब्दं सशार्य आयुः। चलनन्तरायाम् तता: कवित्यालाकी बससा प्रतिपित्यालेश्वरोऽि१५०।

पराणे योऽि१५.२०। “तत्सात्तु पुराण-पुराणसारसीं क्रिया”-प्रति वाहा० स०२०००।
घृतयागसिद्ध कीम्यं च चक्ष्युप्र प्रज्ञासितः—“पवचिम्युवा
एतमुम यद्यभुवुवस्तुभु पुनः भवाभावयलिः”-दृश्यः। चम्ब-
सुभुवः' प्रभितः सोम्मू सतम्य दृश्य यदुन्ति। एतेन सोमम् ‘चव-
वधिपुः' कलिम्यं हन्तवत्यं एव। तथादू एव वेशितं सोमं घृत-
कुष्ठाः अध्यात्मिकर्षाय भवाभावयलिः।

चक्ष्युप्र प्रमाणद्वेशताह्या पुनर्विशारद्य प्रमर्यः सर्वत्र वर्तमानी—
“पुनर्भाष्यायनकुपसदारं छः षोषोपसदारं जिस वै तद्वर्यं यदेता
देवता:,— प्रभितः सोमो चितिरिति”-दृश्यः। योगं इति: सोमः,
तं सोम सुभुवां छः षोष सम्यातिस्तु युनराभावयलिः। चितिरितः
सोमो चितिरिति या एताभिन्निः देवता:। तदेतुपसदा छः रूप
सुभुवः; तत्रात्यतन देवतायवर्त्येऽथिनि मितानावताः।

एक होतुरायायेत्वश्च विवेचः—“प्रार्थण्यः सोमं होता
पुर्यं छः रूपोभिरे वैवेचेति”-दृश्यः। हृतुरायेन सोमं जग महत्वेशु
हर्ष होता। प्रार्थण्यः पवस्ते मध्ययुक्ते शिक्षे वधुलो गृहे ‘छः रूपोभि:’
वहाभः: सर्वत्र पुरुषमार्य जन्य सकौत्मा देश्वक्ताया मवेचेत।

पुर्यं शुहस्य दृष्ट्ययति—“सं वैद्यृखु पुर्यं छः रूपोभिरे
हर्षित, ततस्य न कुष्ठाः। वव्यक्तिर प्रमाणः चवर्मचाराध्य मचव-
तीति ग्राह;। तैद्व छः षोष तस्माहावटवर्त्यं पुर्यं:वेदेताहने छः
रूपोभिरे हर्षित”-दृश्यः। वेदवाश्चिकातृ होतुरायायेत्वश्च
पुर्यं भवेत ‘सं’ गृहुतुस्ता सोमं च छः रूपोभि: सम्याईति। तदः
समर्चं तथा न कुष्ठाः। चित्रोबिर्वस्ते छः रूपस्ताः होता
‘प्राणमः’ पुरुषाभीत्व सर्वथेस्वाधानत्र चित्रोविशेषानु
अभियति;‘दृश्यः'

“तदादु दृश्य सोमीं सूक्ष्म प्रसराश्चिति’ सर्वसंख्याय वर्ताव्य ‘चवर्मचार कुष्ठिते’ देवर्मी
नक्षत्रालिका गौरीं: हौते‌’-दृश्यः ५ तथा शास्त्रानु।
धतीयपश्चिम । १ । ८ ।

यत सम्भवन महर्षिराज च। तस्मात् कारणात् ‘तन्मेव कपेश’
अच्छेनेव चावेचेतापि,—नःस्तेव प्रथमस्म भूलावेचेत, कन्याकर नेव
‘एना’ चौथ्या यथा हर्प्योगोक्ष्य: समपितेः: || ८ ||

द्रव्य सोमकाशापाशप्रियायं माधवोये वेदार्जकःग्ये
ऐतरेयाश्रमसख्य प्रतियपश्चिमायां प्रतियाभाये

पश्च: खुरं: || ८ (१२) ||

पद ग्रामः: खुरं: ||

प्रजापतियें स्वं दुष्पितर मस्यायाहिव मिङ्खयः
चाहिक्सर मिषबेवे ता मुखी भूठा रोड़तिं भुतः
मथ्यैैैः तं देवा श्राप्यश्रकृतं वै प्रजापतिः: करोतीति तेन
त मेहक्सइैैः एन शारस्त्यभैत मच्योपायमय्नाविन्दैः
स्त्रेषं या एव चोरासां भासंभसं एकधा सम-
मर्त्ता: सम्भूता एन देवो भाष्प्तकौहैतू भूतवशाम
भवति वै स कौशी तदेवमान वेदं तं देवा चषुष्मर्यं
वै प्रजापतिरितक मेकरिं विभेचि स तातेयश्ववीकः
वै वो वरं चस्त्र द्रव्य कावीयेचि स एत नेव वर मह-
शीत पशूना मातिषितों तदेवश्चकुमुक्तम भवति बोक्षैत्तदेर्वम नाम वेदं त मध्यावशायाविपहस्म
विष जप्प उद्धुपति त में सुग स्वाहा क्लायथते य उ एव मुग्धायमः स उ एव सः वा रोहिष्या रोहिष्या
यो एवेषुक्षिकाण्डः सो एवेषुक्षिकाण्डः तत्त्वा दुः 
प्रजापति रेतः सिद्ध मध्यवसत्वरोभवस्य देवा सुभु-
वनः में एव प्रजापति रेतो दुष्टिरित यद्युवनः में 
प्रजापति रेतो दुष्टिरित तन्मादुः मभवस् मादुइस्व य मादुइः मादुइः इ वे नामेत्यवन्मादुः तन्मादुः 
सम्मानुष स्वाधाचते परोचेछ परोषमिया इव 
हिदे देवा: ॥ ५ ॥ (३६) ॥

‘चवात्मानात्मानं मक्षिन्त वा व्यायमः, सदर्च माधी यपाखान महात्— 
‘प्रजापतिवः सम दुष्पति मभ्यायमः, दिव्य भवन्य भाशुकहस्ती 
सिद्धाः; ता क्षिणी भूला रोहिष्यं भुता समभूतः; ते देवा 
प्रमाणात्माः वे प्रजापति: कारात्मिति; ते त मैर्थुम, य एव 
मारिन्तेत मनोयवक्षिन्यविविधकामः या एव अहो तस्मात्वात् 
पासंक्तः एवचा सम्मर्तता: सम्भृता एव देवोभवशदः तद्य 
भूतवचाम”–द्रति। युरावाराविलु मुखापति: झेखीयं सुषिदित 
मेंमिन लक्ष्य मार्यालेन ध्यान समर्थातु। तथा सुषिदितसरि महर्षिया 
मधात भावीयोः— ‘भये’ क्रेत्तम मस्मष्य: ‘दिव’ दुःखोक्षिप्तु ताम 
साधवानिलावः।; तस्मां त महर्षियें: ‘दवां दर्शकेषीयताः 
आतवानिलावः। ‘क्षिणी’ मुग्धितेष्वः।। तथा चारिभाषणाय 
पाहः— ‘गोक्षर्यद्वैष्ठाण्यग्राहेवितासमारो मुहा:”–द्रति (ब्रम्ह २.१.१०) ई मुखापति: तस्फाविष क्षिणी उस्मूल, सा च दुष्पति
रीतिते मूर्ति बोधिते प्रासा, जस्तामती आतेजयं। ताहयं ता
कुछितस्मृ चम्पेन चम्पिगतावन, भिवजनवें चस्मावानिविषयं। 'से
कुछिगताविन्य प्रजापति देवा परसर भिद्म मधुवनं।' यम प्रजापति
ङ्गजते वि चचसंस्कृत निखिदानयं करोतीति विचयं,
व: 'कुष्ठ: 'एन्द्र प्रजापतिम 'चारिषति' चारि' प्रापवितुं चसम;
ताहं प्रजापति 'णिक्षम' प्रजापति 'जतवस्त: स बलबुद्ध' नास्मनं,
ल: 'एन्द्र प्रजापतिवितितेन 'न भविन्द्र' नास्सनं,
ं 'एन्द्र प्रजापतिवितितेन 'न भविन्द्र' नास्सनं,
ववं सबौ सबौ सत्याति 'घोरतमाजः तम: 'तान
ब्रह्माण्डि श्रीराचि श्रीयन्त, ताः सबौ: 'एकाहा समधरगु
भैशिकवेदं भेव घरिरं जतवस्त:। ताः 'घोरतमाजः तम: 'ससुराजः
एकलेव समाधिता: सब: 'एव देवो भवतु' एव द्रिति इस्येव सम
प्रद्युम्न ख्यातोधिृतेयाति। 'तद्वो तस्मादेव कारायातु 'चव' वदशाध
'एस्तवो वोकः स्विनस्तम्भः 'मूतवाय' भूतस्त्रेप्तेन नाम सम्बजम।
भूपतिरिति भूतश्राम। तम तस्म भवल्लाल्लानुसरा प्राप्तमम्
एवत्साबेव एव धितिः — 'भवति वे धीर्षेटुद्वें नाम वेद'-
द्वित। वेदिता 'भवति वे' भूतस्त्रानावे सम्बेर्दयते।

पय तेन 'सुग्री वस्त्र देवानां संवार्द स्वर्यितम् — 'ते देवा
कुछितस्मृ वै प्रजापतिरीक्त मजारिम् विधेयति; व तथेकवबित्त; व
स्वेदो वरं क्राक्ष द्रिति; ख्यातोधिति; व एत भेव वर महस्तेतः,
पद्युना मानिपति; तदवृत्तपुप्पस्त्राम् —'द्रिति। 'ते वदश देवा
एव मधुवनं। 'दे वदशं' प्रजापति: 'चचित्रम् चचि' निखिदान
यं जतवस्त: तस्मादिम 'विश्व' वर्तेन प्रहर्तेति। 'व: वदश
तद्वृत्तपुप्प स्वेदो धिति पद्युना मानिपति जतवस्त:। तस्मात्


[Text in Devanagari script]

[Translated text in English]

The text is in Devanagari script and appears to be a page from a book. It contains a narrative or exposition, possibly a religious or philosophical discourse. Without further context, it's challenging to provide a precise translation. The page number at the top suggests it is from a larger work. The layout and structure indicate it is part of a continuous text, likely a chapter or section of a larger work.
तत्त्वसूचिका । २१० । १६९

मुगङ्ग्पेश प्रजापतिना यदू रेती सृष्टा सिंहारं, तदेरक्तिका- 
बुद्धांकूरे पारतं सत्य प्रवाहसूचिकायसन। तथा ब्राह्मणस्थिते 
प्रविद्या श्रीरं सरी सम्पुणः। तेन देवा एव मदुन्यन्, — प्रजापतिर्दर्य 
रेतो ‘मा दुष्टत’ दुष्ट मस्तक्ष मा भूडिति। यश्नानविशिष्टहुवन् 
तथानविशिष्टस्य रेतसी चामुख निश्चय ‘मातुष निश्चय’ नामं सम्प्रस्वम्। जनाहु 
द्वारखाने नकारां प्राण्य ‘मातुष निश्चय’ ध्रुपध्रुधिरियादिने 
चर्चामू माधवयादिके च चापः। तत्त्वतो देवारिष्ट सोभरिषिलाभस्य 
मेव। तथा क्षति मदुच्छरागमोघम भयं तक्षरों परोषिच नाथा 
व्यवस्थंि सुविम्ल्लेष वर्षवस्थस्य माधुर निष्कपायते।

यशास्त्रोऽि देवमनुष्यः चस्म: युवः। ‘परोषिचिया एव दुष्त’ प्रकाशे 
मात्रपिन्निलिमिते देवरस्तत्तादिवेशा न प्रीतिः कुरिन्ति, धिनः 
‘उपाध्यायः’, ‘प्राचारः’, ‘सामी’ — देवरस्त्रे मात्रपिन्निदीना 
मक्षामलेन परोषिचे नाथ्य प्रीति कुरिन्ति, ततमात्यरोषिलाभ नकारां 
प्रज्ञेयो धुक्ते। ८।।

देवती सूचिकासाधाराबिन्दुके माधवस्य वेदांतग्रन्थे 
सत्तीयविन्यससु तृतीयपञ्चविश्वायं तृतीयविश्वायं 
नमः: खण्डः ॥ ८ (११) ॥

चतुर्दशम: खण्डः।

तद्धिना पर्यांद्वृत्तान्तं भूमक्षाद्विं। 
अचावयवस्थद्विं। धैग्नापरेष पर्यांद्वृत्तान्तं ।
धून्यांकश्नदन्नन्दनवेंश्वानराः प्राचायव्यस्तः यत्रेतसः
प्रथम सुद्द्रीयितम् तद्दायवावस्थिबो भवद्वाद् हितीय
मासीन्दि भगुरभवसि कहो न्यायङ्ग्रोतं तथापत् स
भगुर्वाक्षकिरं यं तृतीय यद्रेतिदिवं त चांद्रिया चभव-
वने ए ज्ञाता भास्कर श्रवश्वसो भवन्तु यद्याराः
पुनरावशान्ता उद्दीपनं तद् वृहस्पतिरभवद्वानि
परिभाषायायांसि कुष्ठा: पशवो भवन्तु या लोपितः
मूलिका ते रोपितां प्रथ यद्यासीनसत्यं भयं व्यास्पर्दि
गौरी गयन् कथं उद्घो गांवभ दृश्यं ये चैते श्चाशा:
पशवसि च तान्वा एष त्वेवो अभवदृत्त समं च इति
सम वै साक्षर सम्भविता सम्भवं निर्कवाद्वानं चैता
रौद्री शक्ति ता ते शिल्पितां सुम्भ मेतु मा नः
सूर्यम सन्द्र्हो युयोः: रात्रि नो वौरी चर्चंति चमेशा
दृश्यं वृद्धापूच्च न द्विक्षनभिमायको हैष दृश्यं धर्मः
प्रजा
भवाचि प्र जायेष्महि नद्रिय प्रजाभिरिपित वृद्धाने
स्थोेद स्वास्थ्यं नामं: परिदैकेत्तु खालु शं ग: न: कार्तिकेय
शंसुः केशितितितिपिति सर्वस्मा एव शान्ति: नभो
नामसि गव दृश्यं पुष्मांसो वे नरः खियो नारिषः
सर्वस्मा एव शान्ति: वो जनिर्ज्ञा रौद्री शान्ति
सर्वायुः: सर्वांगुत्वाय सर्वं मायुरेति च एवं वेदः
सो गायत्री ब्रह्म वे गायत्रीं ब्रह्मणेवैं तं नमस्खत्। १० (३४)॥

प्रवाहितादिवर्तोत्ततिः दर्शयति—”तद्भविना प्रम्यांनं
पुलायनसातो धूमंद्रादिनीन्न मात्रायकः परमात्रां
प्रम्यांनं पुलायनसातो धूमंद्रादिनीन्न मात्रायकः परमात्रां
प्रम्यांनं पुलायनसातो धूमंद्रादिनीन्न मात्रायकः परमात्रां
प्रम्यांनं पुलायनसातो धूमंद्रादिनीन्न मात्रायकः परमात्रां।
यद्य प्रथमः तद्भविना मात्रायकः परमात्रां पुलायनसातो धूमं
द्रादित्वं तथा धूमंद्रादित्वं मात्रायकः परमात्रांतः नमस्खत्॥
रात्रि: पुनर्विभावं सदिशीपतं तद्भविना परमात्रां।
‘तत्’ रूपं देव विभवमा ‘पर्यावरणे’ परिविभवमा सर्वरूपाणि
वेदान्तानि दाहने देवीभवं निवारियतं परिविभवमा प्रवाहित
प्रवाहितः दिर्यथः। यद्यावध: प्रज्ञानित्: तद्व ‘सत्तद्व’ वायव: ‘तव’
रूपं ‘प्रचुनन्यात’ श्रेयावायावाय साकावरं। सौभवः ‘तत्’ रूपं
‘न प्राचुवायकः’ देवीभवावावाव प्राचुज्ज नायकरूपं, देवाधूमावावाव
पिक्षकार्यं करतु नायकरूपित्वयथः। ‘वैक्षणरः’ नाम कारितिकी
विकारिक: प्राचुविना सुदेरे प्रवाहितावादानित्वं प्रज्ञानित्व। तथा
च भगवतीभूमि— ‘प्रन्ते वैक्षणरो मूखा प्राचुविना देव मार्गितः।
 प्राचुवावादानित्वं: पवार्यवं चतुरिविंतसः”-दिर्यथः (भग० गी० १५,
१४।)। तेन वैक्षणरनामवीणामवातनित्विषेषेः ‘तद्व’ रूपं पूर्ववाणि
‘प्रवावरणे’ देवारथी परिविभववित्वं सति सतवत्सरे: पूर्ववधूमि
वेदानि: ‘तुत्’ रूपं देवीभवावाव प्राचु नायकरूपं। पिक्षेभूतस्तः रूपसी
वाच्यमं पिक्षकूर्यं ‘वदिशीपतं’ छठीम मबूर्यः।
‘तत्’ रूपम् ‘चतुष्’ दिवि सम्मान चादिकोभवत्। दितीयं यत्विषाण्य मासीत:, तत् ऋविन्धुरभवत्। ‘तैं’ षुभु वशो न्यैष्ठौत ‘स्ववेञ्चतः’ निग्न्धा स्युर्वमनेन सोजतवन्। तत्तत् स्युर्वाशिचि- रिमुखते। वशवासपत्यं ‘वाह्यः’। गद्येवाणिप्रेल तैतिरिया वामनकति—“सृणुवेन वाह्यः:, वशवेन पितार सुपसाभार”-दृत ( यादो ८.१४ = उपो २.१४ )। ‘चण्ड’ भनलर वलीयपिन्धरूपम् ‘चद्योवित्र्’ चतिमथेन दोष भेवाचीतु, तैं ‘जादिका’। चदितित: युज्या देविविशेषः: भवमनु। पूव्य मादिभज्येस महाशवसौं सवर्य एका:, चत चदिति: युज्या पतरे देवा स्वतन्तो। ‘येन’ रेतिपिण्या दुव्या: सतो दुष्डा भवमनु, ‘तैं’ कर्म पतिरोगमाका चसवसो भवमनु। युज्यपप तत् ‘दुष्का’ ने वेदिददशका: ‘मथामला’। शासकरिण: हस्य: ‘उद्दीप्यत’ चुज्येवेन दौसा:, ‘तत्’ कर्म चद्रस्तितत्त्वसूत।

चत पद्यादि दर्शयति—“याहि परिचाराणायांखः िष्ठा: पयणो भवनु:। या लोकिनी चरितका, ते रोहिति:। चत चक्षा- 
सीतु, तत्वर्ष वस्मधुम्,—गौरी गमय सुभास चतुष्ठो वार्ष्ण दृति; तैं चैत्य: सामि: पावसस्य स”-दृति। चप्पारिचु मादेपु ‘वाणि’ वस्म- वर्षीयास्वयः काठानि, ते िष्ठवर्षवः पयणो भवनु। चक्षुज्ञातेन भूमी या ‘लोकिनी’ िष्ठवर्षु चरितिका तित्तीति, ‘तैं’ रोहिति: िष्ठवर्षवः पयणोभवमनु। पद्यानिस्तेन यवासीतु, तत् ‘िष्ठव’ इस्सयारियां भूला ‘वस्मधुम्’ वविष्ठ वस्मादावगम्यात्। विमुखवि सिति तदेववृक्षे:। ‘गौरी गमय का्ष्ठः’—दौसात्ये उर्म्मेने:। चड्ढानार्ट्यो प्रसिद्धी। एवमादित्य िष्ठवार्यीर्मुन्। तैं चैत्य: पद्यः। ते च िष्ठवार्ष्णक।
एवं सुपार्कानिर्माणार्थमहेश्वरपाटिक मनिस्वयं तथांत्र हृद्याया भूषण सूचि सिद्धैर् विख्याते — "ताहा एवं देवो भव्यवदतः, सम्बं च वर्दः, समं वेद वासुहु चिन्म। तः भृतयाच्यो निर्देश्यवयः दैवता रोध्येऽऽच हस्ते।" दृढः। 'ताहा' ताैंत्रेव वहुस्तु सर्वांस्वभावि च च 'एव' ब्रह्म दैवः 'दन्त्' व्रथं समवेशतभवाविन्। तत्रोपवरतिः चोरोवणुः।

‘वासुहु’ वासुहु वाजस्मी चोरीं यदु दया दस्य, तथांव मेति। दृष्टान्तेऽर्थ अतिरिक्त्मू। त्वाच सत्तिरिया विख्यातं समानान्तिः — "यथात्वाचारी चौहसे, सम वेद वत्" — दृढः ( सौ २.४.१) ।

ते दृढः सर्वांस्वभाविगुंफात् एत तथा वाजस्मीययः चिन्म निर्देश्यवयः मुक्तिः। तथा तु दन्त्त दैवः परिवर्ततिः। क्षा या चतर्यिः, वीरवति — दैवता 'रोध्येऽऽच हस्तेऽपिकाखा रहस्ते, सावन्याया।

तत्कालक्षक: पादर्शं प्रतिवतिः — "क्षा ते वितत्मेतताः सुवृः भृतु न: सुर्यव सम्भृगो दृश्योधया:। लं: नो वीरवो चवित्ति प्रमेययः।" — दृढः ( सौ २.१३.१)। महतो देववानां पितः। वे दर्श! 'ते' तव 'सुवृः' सुवृः 'दन्त' वार्ष्यतु। 'न' पवावः दुस्त्रेऽऽच: साधुवोक्ष्यनात् 'सा दृश्योधया:।' विविध्योजय, हृद्युक्षानृ वृक्षोक्ष्यः। तत्तीयपापः "सं नो वीरवः।" — दृढः घट-भापः। "सभं नो वीरवः।" — दृढः नाशातस्पतः। तयोमानो ज्ञानवधित सिद्धातस्दर्पणैल निविषेयान्तिः — "दृढः नाशातस्ब्धिः न दुस्त्रेऽपिकाखायुक्तस्य देव दैवः प्रजा भवती।" — दृढः चानेन।

* "क्षा ते वितत्मेतताः सुवृः भृतु न: सुर्यव सम्भृगो दृश्योधयाः। क्षा ते वीरवो चवित्ति प्रमेययः। न हात्य प्राप्ति च भृतु क्षा महाविवेचवण्य प्रजा भवती।।" — दृढः पाद्य दृश्ये सिद्धं सप्तमाशातराधामिन। ( २.१३.२)। चानेन। नौ १.५.७। चाप्नः १.१०।
পূর্বনিশ্চিত প্রকারের “লে নো বীর,”—দ্রাতি পাঠ নিয়ে শরনার্থী শুয়াত, ‘চন্বি নঃ’—দ্রাতি পাঠ নো বীর। “লে নো বীর,”—দ্রাতি পাঠে সতি ‘এষ দেয়া প্রজা পনিমাজাকী ভবিত’। ‘চন্বিমাজাকাঃ’

‘চন্বি নঃ’—দ্রাতি পাঠান্তরে দ্রিষ্যবচ্ছিন্ন বিধানান্তরাত্রি যুদ্ধাদিকাঃ। প্রজা: ‘চন্বি’ শব্দ নামবিষ্মুষ্টীতি বদ্ধে ‘মাল্যকাঃ’; লে নঃ’—দ্রাতি পাঠে তু ন তবেকধর্মঃ ॥

চতুর্থাদিষ্ঠান্ত সাধারণসাধৰ্মীন্দ্রিয়পুথিকাং পাঠান্তরে বিধতে— ”প্র জায়মাতি বদ্ধিয় প্রজামিদিতি বুদ্ধাচ বদ্ধিতেনেশেব মানস: পরিশিল্লাঃ”—দ্রাতি। তে বদ্ধিয়। শ্রুতসম্বন্ধিশ্লুথ তদবন্ধুন্ত বর্ণে ’প্রজামাতি’ পশ্চাত্তাত্ত্বিকত্তথেতেতে তথ্যেতামাতি। প্রবিশ্ব পাঠে বদ্ধিতেনেশেব মানস: পাঠ বুদ্ধাচ নু ন তু বদ্ধিতেনেশেব। ”প্রতিযোগ্যঃ শার্ক্য নামাং উত্তর পরিশিল্লার্থ বদ্ধিতেনেশেবাদাঃ।

”ভা তৈ পিতঃ”—দ্রুষ্যা কটচ: খানে কাশিকেশা ষত্ব বিধতে— ‘তদু খলু মঃ না: কার্তিকেশা ষত্বেষ্টাস্মিতি প্রতিপত্তীতি, সর্ব্বে এব শান্তি; তথায়ো নারিকেশো গব শ্রীতি, পুনস্কারে বৈ নরঃ খ্যায় নারতু; সর্ব্বে এব শান্তি’—দ্রাতি। ‘তদু খলু’ তপস্যাপূর্ব্ব ষর্ব্বে পরিলক্ষ্য শ্রীতি এব খানে “মঃ না: গর্তিতান্ততাঃ”—দ্রুষ্যঃ শর্ক্য শর্ক্য (সং ২ ১। ৪১। ৬)। তথা সতি ক্তু শাম প্রতি, তদুব্যথেষ্টা— ষর্ব্বে কণ্ঠ পাঠীযাত্রু বল্মণ্ডু: ‘মূলঃ,’ ‘শ্রীতি’ প্রবিশন পদেশে প্রতিপত্তীতি প্রাপ্তি; তত্ত্ব পন্য শান্তিবধাএকান্ত্র: সর্ব্বে শ্রীতি সর্ব্বে পাপশ্চাদ্য শান্তিমদনত। সর্ব্বে শ্রুষ্যায়ান্ত্র বৃত্ত্ব শ্রাব্দি।

সর্ব্বে এব শান্তা শ্রুষ্যায়ান্ত্র প্রথম শুন্যশচ।

* ‘ক্ষমতা’—দাতন্ত্র মুদ্রিকীক্ষাপাতু, ঐতিরিক্তমহিষশ্রী: ‘যোগাঃ’—নরপি প্রেমাদ।
प्रकारान्तरेण ता युक्ते प्रशंसितः—“सो तलयत्ता रोद्वी शान्ता, सर्वायुः सर्वायुलयाय”-प्रति। ‘सो’ साप्तृकः ‘चन्द्रिका’ बद्रवाचक-पद्मावादद्वृत्तेयताका। तत्त एव ‘रीढ़ी’ बद्रदेवताका सत्यापि चोरारथवाचकसङ्गरामावर्धियं ‘शान्ता’। ता मृणु छोटा सर्वायु-मृंगवति। तद्व यज्ञमानसं सर्वायुलयाय सम्पादते।

वेदत युक्ते प्रशंसितः—“सर्व मायरैति य एवं वेद”-प्रति। पुन-रविप प्रकारान्तरेण प्रशंसितः—“सो गायत्री; मृणु जै गायत्री,—प्रस्तृपातनं तं ममसति”—प्रति। ‘सो’ च च फर्क्कु गायत्री-प्रक्षद्वातः; गायत्री च ‘मृणु जै’ ब्राह्मणातिरितेः; अभयेः। चाजः-पतितसुखालात्। चतो ‘प्रस्तृपात’ ब्राह्मणेन ‘एन’ कंद्र्य नम-ज्ञारोति। १० ॥

प्रति श्रीमायदवाचार्यविरहिते माधवीये वेदार्थप्रकाशः
 एतरेयभाष्यसं शतीयपरिशिकायां शतीयात्माये
 दृष्यम् खण्डः ॥ १० (२४) ॥

नरीविशेषाय शास्त्रिमाहातं प्रतिपद्यते 'नैव नरीवी
 वा एतद्रेताः सिद्धं प्राच्यवाच्यसं ऱैव्यानरीविशेषाय शास्त्रिमाहातं प्रतिपद्यते 'नवनानं प्रथम फक्कु शंखस्वामीन्द्रा
 एषोऽविशेषाय शास्त्रातां प्रसीदन्नेति य शास्त्रिमाहातं
शंसति प्राणेन्व तदनीस्तराथ्योभीयन्तुप्रह्यादेश्यं निन्तराय भवतार निन्त्रेशम् सेव तत्स्ते सुन्मा तत्साति तत्सानामाश्येन युथं युष्म्यो विबुधा माहं संस्ति सहस्तो ह वा एतदेवं सितं धूम्नलं प्रावक्षवंसं-
शान्माश्तं संस्ति यन्त्यायत्ता वो चन्मये देवो वो द्रविषोदः द्रति सघे योऽनि चालनुश्रुप्त संस्ति तथा-
नम्म्वे योऽनि चालनुश्रुप्त संस्ति तथामम्ब्रये योऽनि-
ष्ठं ता यदु दे सूक्ते शस्त्रा शंस्ति प्रतिद्वोरेव तदु-
परिष्ठतं प्रजननं द्राहति प्रजाम्वे प्र यायने प्रजया-
पश्चबिंयं एवं वेदेऽ॥ ११ ( २५ ) ॥

पद् “वैस्मानरेय यथा प्राजये विषय”–मृगानेन (२.२.१—२.१) प्रणोगमानमाणातः माहं प्रारंभ विबुधम्—“वैस्मानरीवेशायिनी-
माणां विलयवर्ये;—वैस्मानरो वा एतदेवं रेत; सितं प्रावक्षवंसं;
तथाहैवैस्मानरीवेशायिनीमाणां विलयवर्ये”–द्रति। रेतसः प्रावक-
वनं काठिषापादस्मे॥

तथायु वैस्मानरीवेशस्ते कष्टिदिवेयं विषये—“चन्मवायं
प्रययमं कक्षं शस्त्रयामामष्यं एयोषिषिरमामानु प्रसीदेयति; य
चानामाणां शंस्ति, प्राणेव तदस्तातरस्ति”–द्रति। चन-
चानं:–वैस्मानरीवेशायिनीमाणामधुरे; तो यथा न भवतस्तथा प्रययमा
कक्षं शस्त्रया। तथा सति पर्ववे “महानेव” च्यालाकपालनमानोऽतिव
“एसः” हौस “महानेव” कला “प्रसीदेन” प्रसार्युर्वेन “पति”
शंस्ति। यथापुर्वो प्रणोगमाणां माहं शंसति, तत्षं प्रययमाण–
दतीयप्रखण्डः १२ ॥ ॥

पद्यं यथं मिति, तदुद्राते— रूपार्धिप्रियांगतिरोधार्धिप्रियां
मार्गः प्राच्यवातुःैव ताबकीनूः 'तरति' चेतनायति, चन्द्रिकात
सुपदर्यं गम्यतीवर्षः। ॥

प्रथमकाले प्रामादिवर्ग बर्षोदीलोकर्यः पपराछस्य प्रती-
कारं दर्शयति—'चतुर्जयुपर्श्वदर्श्वन विवक्षार् मितिरेन भैव
मेषों तु 'शला तरति'—प्रति। 'चतुर्जयु' पचोऽगः, मेषं कुर्वनु
होता यदि 'उपहस्यात्' चपवारं वर्षोऽपि कुर्वात्, तदनीन्म्
'चाम्ब' वज्रित मुखं 'विवक्षार्' विविष्र वल्लं' शमदस्यं 'प्रदेशं'
जनोऽपि स्वाभावयूषः। तदानीं 'त मी' हुस्य सम्प्रासाधर्मोपायं
चेतुं शला 'तम्' पपराश सुनायति। परं पचि सुयुष्मयं;
सुखं सु पचं दर्शयति—'तस्तदा भाविकमाधि स व्युष्म न्येन्यो
विविष्र'—प्रति। यज्ञाद्यायं शला विविश्सुपपर्श्वदर्शनं न
सुखम्, 'तस्तायं' 'चान्तिकाभि' मध्ये 'न कुलान् ॥' न पवाविश-
क्षण्यम्; ज्ञिन्य प्रवत्ति मी विविष्र वल्लं शमध्यं होता 'पद्यम्'
प्रयोगेन सम्प्रादिवीयं।

परं 'प्रक्ष्मद: प्रत्यथः'—प्रवेशात्सनकाले सुहँ ( सङ्ग्रह १,
८७.१-१४.) विधते—'मातृं शंसति; महते द वा देवतादि रिति;
सिंहं पुरुषं प्राणार्द्धार्द्धार्द्धिमाति शंसति'—प्रति। महतां
चुन्वते प्रज्ञापितरेति: श्रीरं पूर्वं भैविष्यकः ( १५५.४३० )॥

परं प्रायोगिकं विधते—'यद्यायं वा चतचते, देवी वो
द्विविषोदा द्राति, मध्ये वैनि बातुल्यं च शंसति; तबाभ्ये योंिरि
चाँदुरुपश्र मश्तित, ताषामधे योनिण्याहा”–प्रति। “यश्रयश्रां वः”–प्रतिशिते। प्रागः (१० पा० १.१.१०.१,२)। “देवो देवा”–प्रति हितीयः (१० पा० १.१.२०.१,२)। यत्र प्रयोगः प्रागः विधः सम्प्रदैति, सोऽय सीतियः; ताबिनू दच्चेच यामगः सूयमानलागु। चतत् स्वास्थै द्वौयस्मै प्रथमस्वभाविलादूत‘योनि’–प्रक्षिप्तेः। हितीयः–प्रागः समुन्त्रस्यृंगोतुरुपनः ॥। यादशः स्योतिः, तादश्यलमू पंतरुपयुलमू। तदनुवम् शर्श्रो सधः श्रवणीयमू; न तू श्रश्ना–नसरेणिष्व श्योतियश्चरुपयोगादी श्रवणीयमू। तथा चतत् श्रवणांश्च सुकृतम् योनिरुपश्र च श्रवणं, तान्नायवीपि नारीश्चा शरीरस्मै योनिण्याहा ॥।

शर्श्रमध्ये तयोः आनविषयेऽदर्शितयतः—“यदृ दे सूते मश्ते शर्श्रा मश्तित; प्रतिष्ठायोरिव तदुपरिष्ठाययजनं दशातित प्रजास्य”–प्रति। “यदृ’ यथार्थे वार्ताधार वैश्वनारीयं मातृं चेति ‘वे चूजे’ मश्ते विपाते न श्योतियश्चरुपयो। शर्श्रात्, तान्नाय वार्ताधार देवसब्ध्वे–पेतयोः: ‘प्रतिष्ठयोः’ स्मिर्षितेऽहः: पाद्योरिव ‘उपरिष्ठात’ अर्थ–

dेवम् ‘प्रजननं’ प्रजनोत्तमोद मिनूनयं दशातित। तयः ‘प्रजास्य’ प्रजनोत्तमाद्य सम्पञ्चति॥

वेदांम् प्रयोगः—“प्राज्ञे प्रजनय प्रयोगमियं एवं वेदं”–प्रति॥११॥

प्रति श्रीसुभाष्यांशावर्त्तां विद्युविस्तारसंगीत यात्रायामाते वेदांभ्यप्रकाशी

ऐतिरेयनवाप्रशस्क छत्रीयपदसिकायां छत्रीयाश्चाये

एकादशः सखः॥११(२१)॥

* “यश्रयश्रां–०प्रति प्रागः श्रीस्या श्योतियश्चरुपयो।”–प्रतिसिद्धान्तावर्त्तारीयस्य आचार्यायन

मिति अभिमू। भाषाः स्वित ४.२०.१ दर्ध्वस्य॥
लतीभविषया । १ । १२ ॥

भाषा शास्त्र: कपाल: ॥

जातवेदसः शंकरति प्रजापति: प्रजा चब्रजत
tः छोटः परायचं एवायन्य व्यावहर्तते तथा जनिना
प्रयणाक्षरा संज्ञन सुपार्थत: त नेिवधायुपाद्यतः: सों
मावीस्वामाता वै प्रजा प्रधनेिविद्म सिद्धि यदब्बनी-
आता वै प्रजा प्रधनेिविद्म सिद्धि तज्जातवेदः
सम्बन्धात्मकादेशसि जातवेदसः तथा जनिना परिक्षेत
निधता: शोचलो दृष्ट्यो शस्त्यस्ता चक्रीर्धव-
विष्वस्त्राओक्षरं परिष्ठतात्मवेदेक्ष्यारोहिण्योश्च
शस्त्रिं तत्साधस्यमयते शंकरते 'त चक्रिभिषिष्ठि
निजा
सैवामन्त्तां तासु वा चहिना नृष्णाय परिवातेिजो
उद्धारित्व े वा चंद्रबुंध्यों यद्दनिरार्थेिपयो
नैवासु तदहार्थपनेन परिवातेिजो द्वाराति तस्मादा-
हुसुद्धेवाज्यातो वसीवायनिति ॥ १२ ( ३६ ) ॥

चबा "प्र सत्त्वर्म”—लतीभविषया अधेतातवेदादेशशास्त्रः छोटः ( सं० १.
१४२, १०५ ) विषये "जातवेदसः शंकरति” दशरत् ॥। तत्तः
तत् प्रशंसतः "प्रजापति: प्रजा चब्रजतः तथा: छोटः परायचं
एवायन्य न व्यावहर्तते तत् जनिना परयाक्षरा संज्ञन सुपा-
र्थतः: त नेिवधायुपाद्यतः। सोंमावीस्वामाता वै प्रजा प्रधनेिविद्
सिद्धि यदब्बनीस्वामाता वै प्रजा प्रधनेिविद् सिद्धि तज्जात-
बेदवस सम्बन्धु तत्त्वात्वेदसौ जात्वेदेशकम्”—प्रति। पुरा प्रजापतिः पातिका श्रेष्ठः प्रजा: प्रजापतिः श्रेष्ठः तत्त्वात्वेदसौ जात्वेदेशकम्। १।

तद्विन् प्रजापति: ‘तः’ प्रजा: चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘तः’ प्रजा: कुष्ठकु मासताः चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादिव श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्। यथादिव तत्त्वादि श्लोकः शीतार्थाः। प्रजा: ‘त श्रेयं’ चक्रवर्त्त वाधिकारिकार्नारम् जात्वान्। चतः ‘श्’ तद्ध: प्रजापतितेव भवेश्वरां, — जाताः। धन्त्रयं याः। प्रजाश्रय: सयः। चक्रवर्त्त चनि सुसेखु मुष्टायम्।
वधा वचने समयत दुःखः। मनः मनः कर्मण्य जरः सिद्धिन्ति। एव मर्यादापि मनः संस्करणं सार्थकः। ततः स प्रज्ञापितः ‘ता’ प्रज्ञा परिप्रेक्ष्यांगृति ‘निजं एव’ खाकौया एव ‘खा’ ता: प्रज्ञा प्रमाणं समापति। ‘ए’-शर्यः खुस्सपर्यायः। एव वर्णनात्तोपि वधुद्वचनान्तः वाच्यायं बिशस्य:; तब विदि ता: प्रज्ञा: द्रुतम् सम्बन्धिति।
तथाभापि: मन्न्यनन्स प्रस्तार सकौयलं सम्बन्धत द्रख्यः। यथा ‘ता प्रज्ञा’—प्रश्नायर्यावर्ते पश्चातेवलेन वोजनीयः।

‘छत नोलदिरुङ्गः’—प्रश्ना चचयः (सं ५.७०.१४) मन्न्यनन्स तवेस्वतातुलितार्योपयति—“तासु वा भक्तिः बुध्गृहः परि-शालानेशी व्याघ्रेषु वा वर्ग्युष्ट्रो यहुद्वारीं श्रेयेषु तथापिशे: तोदाश्रश्चु धर्माः; तथाकारायुधिर्वदाश्रश्चु तथातयागिता”।
तासु च निवेद्यातृवं वो ज्ञानेवलेन व्याप्तासु प्रज्ञा, प्रज्ञापितः ‘वामितिः बुध्गृहः’ परिप्रेक्ष्यांगृति वन्यनामकालाक्ष्म-विक्रमं एव प्रतीकः प्रतीकः ततोद्धारानां सत्यापि-भीतवातृ ता यथा गाम्बियिणियं पश्चाति, तथा भात्मार्थिक्षं सम्बन्धिते लेखः स्वापितवाणू।
इस मात्रयोज्यिरस्यि, एव एव परिप्रेयः बुध्गृह्येतवार्तिति; पद्मादियाया: मन्न्यनन्स सति गाम्बियिणियावलेत्वा प्रज्ञानं परि: चन्द्रेवलेन तेजः: स्वापितवाणू।

* ‘भागी द्रि स्पीति शिष्यो निवात नवी चयास्मारवेण्यापत्तिः कृतिः प्रतीय नास्ताब्रक: ेतत्ततं प्रमाणं प्रतीय नास्ताब्रक: ेतत्ततं (सं ५.७०.६)।

* “वहिष्यवानात्, एववरिक्ष्यनुस (सी: जि)”—दृष्टि: “युध्यस्—पुनः मनारिक्ष्य, कृति-भाषात् (विद्यायिति)”।—दृष्टि च ष्टिः (सं ५.७०.१०.६)। भक्तिष्याः गुह्याभिविवेकप्रज्ञाः।—
दृष्टि साता नास्ति (सं ५.७०.१४.१०)। तद्रूप नैवयुक्तव्यूहदेहितिविभिन्नमेवतिनामस्मि।
परस्परः “छत नोलदिरुङ्गः”—प्रश्ना तु निवसि दुर्यास्मानतिंत्वनर्तकारी एव निवातसि-तोज्यिर्यात्मः (१२.१३.१४)।
देवानां पब्जः; शंसवनूचीरभिः गःपत्विः तत्त्राः 
दूनूची पब्जः गाँहङ्गाय माणे। तद्धृऽ राजां पूर्वः 
शंसिजङ्गाम्यै वै पवर्पेय मिति तत्त्रानाङ्गः देवाना मेव 
पब्जः; पूर्वः; शंसे देश ् वा एतवलीः रेतो द्धाति 
वदनिर्गाहः वाणिजङ्गावासु तद्धृऽ गाँहङ्गायन पलीः 
प्रत्यक्षः रेतो द्धाति प्रजायै ग्राहऽ जायते। प्रज्ञः 
पशुभिः एवं बेदः तत्त्राभ्यासङ्गानोद्ययः; खसान्यो- 
द्धायः जायका प्रज्ञःविनी जीवति। राजाः शंससति 
राजा ् वा एतां पुराखः सेवनो सीवति। धौः शिप्रायुः 
पुसांसोः सुत्रा जायन्ते व एवं बेदः पावः।

१२ ‘कवरा एत’ व।
१ ‘सिजङ्गायः’—प्रज्ञः भाषाशयः। प्रावः।
ववी श्रंसति 'वामे सरस्तै पावीरवी' वाचवौ तत्त्वार्थ
दुःखति तद्वार्यामी पूवौ शंगेष्टू पिवांगा२ दृति
वामी मेव पुवौ शंसेंश्चिं यम प्रस्तर मा हि सीदिति
राजो वै पूवंपेयं तव्यावामी मेव पुवौं शंसेन्मातलो
बुध्येमी भक्तिरिभिति काव्याना मनुष्यों शङ्खः
वरीवौ वै देवानू काव्या: परीवौ पितू संधङ्गाक्षाना
वाना मनुष्यों शङ्खुदौराता मवर उत्तरास दृति
पित्राः: शङ्खुन्मयिमा: पितरं सोमयास दृति ये
चैवावमा ये च परमा ये च मध्यमान्तरव्यन्तनन्द-
रायेः: ग्रीवानां पितून्तुविरुद्धाः शविष्ठीति
हितीयां श्रंसति बर्षिष्ट्द्रो ये सज्ज्या सुतखेलिता
वा एवां प्रियं धाम' यदू बर्षिष्ट दृति पिर्येष्येवैनंत्सा
वाया समग्ध्यति पिर्येष्य धामा समडाते य एवं
वैद्गेन्ठ पिठ्थो नो मी शत्ययेति नमस्कारवती
मनला: श्रंसति तशङ्कालत: पिठ्थो नमस्कृयंत
tद्वार्यायावानं पित्राः: शंसेंश्च भवायावासं दृति
वायाव मेव शंसेंद्रांश्चिं वै पिठ्थप्लस्यं साध्व-
संक्षिंत वा एव पिठयव्यं संख्यापवति यो वायाव
श्रंसति तस्मादृ वायाव मेव शंस्त्वांम्॥ ११ (३३)

० 'पिल्लिया' ३ ग।
पद "देवानं पत्री कव्यतीर्थवत: न"—ध्युनेश्वर देवप्री-देवताज़ विध्वस्ते—"देवानं पत्री: श्रंवन्नूचर्मिं चःपरति; तद्वाद्रावुस्व पत्री गार्हपत्य मादेः"—प्रति। 'देवानं पत्री:'—
ध्युनेश्वर देवताज़ विध्वस्ते श्रंवेन तत्वत्तिपदक सुभवह्य विविधताम्
( 5.46.7,8।) तद्वाद्रावुस्व पत्री "वहतः ओढ़ी-वुंड़रा:"—प्रति क्रमः विविधता ( 145.40।)

tददेशया देव-पत्रीनामकास्य महाजालयः पश्चादातिल्ल महाजालयः; चतु: पूर्वी-शाया क्रमः पश्चात् श्रंवेदिर्शतः। यहातुद्वाद्रावुस्व 'तहटाइ' गार-शालयाः पत्री गार्हपत्यम् 'पनूचो धाक्षे' परावतरिष्ट पत्रव:।

तत्र कष्टि: पूर्वेपद मुलापयति—"तदाष्ट्रु राक्षो दीवरी श्रव्यायाम् वे पूर्वेपद सिस्ति"—प्रति।

tमयूरशंक्रः मस्यकृष्णा
pioष्मासी राक्षो; तद्वाद्रावुस्य: विविधताका क्रमानां
'राक्षो:'—प्रति क्रमः। तां राक्षो "पूर्वी:" देवप्रीमव: पूर्वास्वामिन्
संस्कतः। चेति राक्षो, देवानं 'वामिन' नाम भगिनी; तद्वाद्रावु
तां एव 'पूर्वेपद' प्रस्तमत्: रोवयण्य युतो सिस्ति पूर्वेपदः। ते
निरालम देवप्रियानां एव पूर्वेपद दर्श्यति—"तत्त्वान्त्य",
देवानं भेष पत्री: पूर्वी: श्रंवेदेष ्म्या एतातपः को रूपो दचायति,
यद्भिमांशिप्रत्येकस्मिनेवास्य तत्त्वान्त्य श्रंकारेाष्ट्रो दर्श्यति प्रज्ञाये"—प्रति।
राक्षो: पूर्वेपद मनोदशीयम्, देव-पत्रीनाम भेष पूर्वेपद युतम्;
मार्गिप्रिये, न तु भगिनायाम्। तद्वाद्रावु पत्रीनां पूर्वावतरिष्ट पत्रवः

* 'देवानः पवीष्टातिर्वत: न प्रति वे'—प्रति चायर: ५.२०.८।
† राक्षो: मस्थानिवासां तस्वर्ण चायर: ( १५५.४०।)
सैव प्रशोध् गार्तपल्लुकेन देतः काययति; तथा ‘प्रताशै’
समाप्ते।

बदेद्राह निम्नयति—“प्र जाति प्रजया पुष्पभिर्य एवं वेद”-दृश्यि।

शिविणोदायस्य पद्धोऽपर्वभाविलम् भविष्या: पश्चात्
द्रानियो चोपप्रायति—“तद्यागु समानोदयः: ससाम्योदयः
ये जात्वा प्रशुजोति श्रीवति”-दृश्यि। पुष्यार्या भिकोरजापि
भगिनो परस्मै दीये, भिकोरजापि जाया तार्ये श्रीविये,
तथा स्वति परस्री दलापि भगिनो यथा बद्धापि भावभूष
भावः तथ्याया मततुल्य पश्चात्पावाया जीतस्वति सती ‘श्रीवति’
श्रीविष्यकाश मवताद्धि।

“रावज्जू महम्”-दृश्यि घर्षायियो विना—“रावज्जू वर्ष्यः;
रावज्जू त वा एताः पुर्यस्व चेजीि सीविष्य,–येषा श्रीविष्यपिक”
-दृश्यि। देवतायावारतकाण्यां रजीष्यकाश्याम कपालिष्यायि
(सं २.३२.४.), तां बचेत्। पुर्यस्य ‘श्रीविष्य’ श्रीविष्योपरि
स्थिता, पुर्यस्ययय्यां ६ आया येषा ‘चेजीि’ एकायाभाविष्या
पश्चायारा प्रति, ‘एता’ धरिया रावज्जू देवता ‘श्रीवति’
हंड्यां भेिज, तस्माद् तद्योऽया भूचं भंसेत्।

बदेद्रान निम्नयति—“पुर्यति पुर्यति जायसि य एवं वेद”-दृश्यि।

“पावीरवी काव्या”-दृश्यतः मूर्छ (सं ६.४८.६.) विनी—
“पावीरवी वर्ष्यि; वामव सरससि दावीरवी, वामवव तद्योऽया
वर्ष्यि”-दृश्यि। येषेव प्रागमिंगामानियि ‘सरससि’ देयता, 

१५  “सूतिरपल्लुस्ति” म्।

+ भार्यान्ययां सूतिरपल्लुस्ति ‘रावज्जू महम्’–दृश्यि (४. २०.४.), प्रेमायुप
रति एवं साये ‘रावज्जू महम्’ निस्वर्यावे विचालेऽयस्य:–दृश्यि, तद्वति रिकाश्ये मुच्यामिशः।
'पावक' शोधनस्य चेतुलात् 'पावरवी'; तत्पाठेन 'वाचि एव' देवतायां मन्नवर्यां 'वाच' खापयति।

चचि विचार मवतारयति— "तदर्शुयति मूर्त्या मंवेश्त्रु पित्रांकृपति"—प्रति। "द्रम यम प्रवर्तन"—प्रवेषा (सं० १०५.१४.१.) यमदेवताकलाद् 'यामी'; "ष्ठीरता मवर"—प्रवेषा पित्रदेवताकलाद् 'पित्राम'। चम्वयो: पौर्णवयंकारवश्नान्ष्ठाशिवानिशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशिवाशि
हस्तियपणिशा | १ १२ | २७२

निर्देश: पिताः 'ददीरतानु' खम्हः सम्भवतु; 'परोक्षः' ज्ञूत्ता; पिताः ददीरतानु; तथा 'सम्भवामा' निन्दकेऽप्यमयः। वर्णः: पिताः ददीरतानु। ते द्विविधा: पिताः 'सोमवानः' शोभोऽथ्या: 'प्रति' एतत्तथा पादश्रया पादेन विविधानपि पितृनृ 'चन्द्रकारं' काकाण्यादराये यथा न भवति तथा तथापि।

विशिष्टासः निर्देशः प्रथमाया चदानं तादम्युदानस्यभावायीं हितथा चूर्णेद्विषयः—"साधूऽ पितृऽ बिद्विन्दसः भविष्यति (सं १०,१५,१.) विविधायं संभवति"—प्रति। तथा सत्कृतियां-पाद सत्कृति आचारे—"बाँधियम्रो ये स्वाभा दलसंबोधित वा एवं भविष्य चाम, यद् बाँधियम्र प्रति प्रवेशः भवान्याः सम्भवितः"—प्रति। बाँधियां दृश्ये चौद्विषयि स्यविषयस्याति 'बाँधियम्र:' पिताः। चत्र "बाँधियम्र:"—प्रति यथाधिके 'एतत्त्र ये' एतत्त्र बाँधियम्र "एवः" पितृश्च चत्रं भानम्; तद्भविद्वेद्वेद्वेच च "एवः" पितृऽ भविष्ये चत्रं 'चाया' श्राविनि सम्भवान भवरति।

वेदां प्रवेशायि—"प्रवेशः भास्या सम्प्रदायाः एवं बेदः"—प्रति।

हस्तिया मृत्यु दर्श्यतिः—"पदः पिठभयो गन्धो सत्येश्तिम् नमस्कारात्वातिः मनोऽ: श्रवणति; तद्भवितः पिठभयो नमस्कारात्वाति"—प्रति। चत्रा नृत्यि "गन्धो भलु"—प्रवेशः क्युम्भवाहाति 'नमस्कारात्वात्रि' (सं १०, १५, २.) तत्काले तिरीखां पिठागाये मनोऽ मनोऽ चत्राये। यथाहस्त तम्भाये चायावाये "गन्धो वः पिताः"—प्रवेशः (वासं सं २०, २२) पिठभयो नमस्काराः जित्ये।

एताः पिठारासः कवित्विषयं विचाराः निर्देशं दर्श्यतिः—"नमस्त्रुऽ चायावाहाः पिठाः मनोऽ चायावाहाः प्रति। वायावाव भेव चत्राद्वेद्वेच वै पिठः प्रवेशः साहेबस्तित्वाः एवं पिठायर्वसं साहेबस्तित्वाः एवं पिठायर्वसं साहेबस्तित्वाः।"
पयति यो व्याख्याव्रूप्तिः; तस्मात् व्याख्याव्रूप्तिः सवभ्रस्तयम्।
“भौसावौस्”-दृश्टि मनस्भाषाः; कथने समन्वयेश्व प्रवृत्तेः
व्याख्याव्रूप्तिः विशेषणेश्वराभ्यायाः फिं लिखः पिन्दः। उत्सवः,
भाष-सिद्ध ‘विद्यापठ’ पृथक्-पृथग्नापाध्यायम् विना। ब्रह्माक्षेत्रिः
विवाहादिन वाचः। यदि ‘पिन्दः श्रवणिः’-एवेके नेव विचिना
विहिततः श्रवण-पृथग्नापाध्याये नासीतील वचः। प्रतिभानि;
पुनरज्ञा “द्वितीययं श्रवणिः”, “नमस्त्रांवर्तिं श्रवणिः” दृश्यमन्विचिक-
दर्शनात् प्रवृत्तेऽव भाषाः। वालकव्य्ययं प्रतिभानि। विचार- रोके
गुरुतिष्ठम्। तदात पृथक् पृथक् भाषाः एव विना। तदेव भवहृति;
— पिन्दशः समन्वयेश्व यदवस्रोत श्रवणिः प्रशस्वितम्।
एव वर्तनि, पदमास लिखित; तदन्त ‘साह’ समां कालमयम्।
व: होता पृथक् पृथग्नापाध्यायं श्रवणिः, ‘एव:’ होता यूर्वम्
‘प्रशस्वितम्’ वसमास पिन्दः। सुखापेतः। तस्मात् पृथग-
ग्नापाध्यायम् पाठिलेव श्रवणिः। १२।

दृश्याक्षायाधाराय विशेष भाषा वर्ती वेदार्थायाकाशी
पृथग-ग्नापाध्याया विशेष पश्चिमायां विशेषाणायाभाये
प्रयोद्गमः। काण्डः ॥ १२ (१४)।।

पच पशुस्त्रि| काण्डः।।

काळक्षेत्रायं मधुमा। मुदाय शिरे सिन्द्राश्रैन्निर-
नुपानीया: श्रंस्वाताभिर्वा इत्यस्तीत्यसव मन्वष्यः।
बर्तननुपानीयाना मनुपानीयानां माधवसेव के सति
देवता यदित्स शंसति तत्त्वाद्विमात्रासु महामातिं
गीये महरोजसा स्मिति रज्जस्वीति वेद्युवाक्षों
मृचं शंसति विषयुः वध्वशु दृविषं पाति वध्वशः
स्वहं तयोक्तस्मयोऽयू शान्तेः विषयोऽः आयुः वीर्याचि
प्रतो अति शंसति वेद्युः शंसति यथा के सति
मैवं वध्वशु विषयुःद्वाय दुःखपुं दुःखीगतान्सुधा
सुभासंतिमुक्ताय रुपेवजयवर्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्
माने जरिता वज्रमानायेवेता माशिव माशाले
तदुप्लण भूमि परि दध्यांद्राखा मेव वषो संकेरति
तथा मेवेनि तदनि: प्रतिप्रजीवनि संहंशिनि
शुभायक्षणामोर्धार्थामामाहुः सुक्ष्मायमि
मास्त्या यजति यथाभागं तद्वेता: प्रीतिमाति
प्रीताति ॥ १४ (३८) ॥

॥ भुज्येत्रेय्यानात्रे स्तृतिययनोिियायां स्तृतोध्यायः ॥

चय चतुष्कृत्य विषये — "शादुक्षिलायां मधुमा उष्टाय
सतीनिद्रायशङ्क्रिरुपानीयाः: शशस्वाताभिषवं देशासौमायवान मन्यि
पिवतदुपानीयान्मा मधुपानीयालम्"—वर्ति। "शादुक्षिलायां"
—ख्यातिक्रिया ऋषि: ( सं. ५३, ४२, १-४ ) 'ऐद्रां' देशासौमान:
कल्याः; "पपिवांस मित्रम्"—वर्तीः देशासौमाने स्याहे। तत्र
'देशासौमानीयाः' शोजनात्रति यथानि: तत्पाश्चात्राविलादुपाननम;
तत्स्थानीये एता ऋषि: ; तां: शंबेति। कथा भिवासा मधुपानीयालम्?
वर्ति तदुष्यते—चय भांध्रि: तृतीयमायवम् 'चह' पवार्दः 'एताभि:' क्रिष्या: शंक्षमान: सन्: सोम सतिनि, तथा
दुपानीयेति नाम सम्ब्रम्॥

एतंस्यक्षणकालेिेवयोः: प्रतिगर्भस्य विषयं विज्ञाने—"साध-ङ्किव वे तर्की देवता यदेता होता: गंगस्यि: ; तत्स्थायिताः महाभक्ति-
श्रीरम"—वर्ति। तत्स्थानुपानीयानि स्थां शंसनकाले चोति: 
शंवनि सुखा देवता: सयोः 'साधकिः द्रव वे' सर्वथा भ्रम्भेव;
‘तत्त्वात्’ कारणात् ‘यताहु’ कारण शङ्करानांगु जनवेष्टा ‘महतु मार्गनियोऽस्म’ मद्धिकातुरुम्भं महत्त्विषर्यं पदनीयम्। “मदा मोदेव”-द्रव्यं मद्धिकातुरुम्भं: महत्त्विषर्यं: ॥

सर्वनामः विषष्टः—“योगेष्वरसा ज्ञानिता रजाशीति वैष्णवाणि सूच मंगलं; विष्णुवं यज्ञक दुरिषं पाति, वरषं: इति; तयोऽभ्यासोऽवेगां भावः”-द्रतं। विष्णुवंद्रवं मित्रस्वा वेयु वर्गम रजस्; सा ‘वैष्णवाणि’; तां मंगलेश्वरः। तत्त्वात्तुत्त-पां “वैष्णवण्ववच्चाणि”-द्रतियत्वात् वैष्णवाणिोऽलम्प। सा चार्य-वाणेन पठिता (४, २०६, १) ॥। “कुर्वद्वः” चतुर्विक्रमः यद-दुहितम्, तत्त्व: ‘पाति’ वैष्णवं विवारंतोऽप्रवर्यं:। “हिंद” वाणेन यद्य गुणितम्, तदहुः: ‘पाति’ तस्म फलप्रतिवं प्रवर्यतोऽप्रवर्यं:। तत्त्वाधिय मृत् ‘तयोः: तमयोः:’ विष्णुवंद्रवंगोऽवेग
‘भासः’ गौरी सम्प्रयात।

सर्वनामः विषष्टः—“विष्णुवं एव बौद्धार्थ मावोच स्मिति वैष्णवं मंगलं; यथा वै महयं महयं विष्णुवाचय्यदहुः दुहितोऽवेगं समतीतिः कुर्वविक्रमेऽवेगवेयुदक्रमः दुहितं दुहितं सुहितं सुहितं ज्ञानं, यद्यां होतं मंगलं”-द्रतं। “विष्णुवं”-द्रतिसय्यावल्लाद्यं ‘वैष्णवो’ (सं० १९४५)।
कोऽन्न सम्प्रयासं महत्त्वान्त वार्यम् ‘सत्तम’; चर्यं हृदान्तः, विष्णुवंस्य सम्बन्धं:। यथा मद्यं कार्यं लीके तस्मां वातयं कार्ययंस्यस्यायं भवति,

* “आदुर्वेष्याय स्मिति तत्त्वेति चापां चापां मदा मोदेव मोदेव मोदेव सिंहासं भवतिः”-द्रतिः ।

+ “कुर्वद्वः” ज्ञानिता प्रत्यंति वैष्णवतीति तत्त्व ब्रह्म।

या प्रतानि चार्यतीति वैष्णववच्चित्रम् ।”-द्रतिः ।
 Carnegie Mellon University
भिता। तन्मुः विशार्धमाश्चायु। तज्ज्ञातेश्वरार्द्धपार्थेपं सूरी
प्रमाणाय प्रबो नेव ‘सत्तमोति’ परिविच्छिन्न त्वरित। तैतिरिक
गद्म नपुष्क बाजक्षे—‘व्योगितिष्ठत: पयो रच किया क्रातालिनितः,
देवदि वे व्योगितिष्ठत: परमाश्वाबवाहा तत्त्व तनातित’—द्रष्टः।
दे प्रजापति। ‘चिथा तनान्’ बामाखुटानुहुष्ठा सद्याधितानु
‘व्योगितिष्ठत:’ प्रकाशुक्तानां ‘पव:’ सर्गमार्गानु ‘रच:’ विषपरिष्ठे
पारिष्ट पाण्यः। भए व्योगितिष्ठत-पत्ति—वद्वाय्या देवदिव्यावार्थ विविधिता।
देवा देवा मांसु वानित नावानति, ते ‘देवार्याना’।
‘सर्वः’ देवानां तीजिलात्मागानेषु न वद्धाम्बवार्क्षिषु।
तितिस्ते तितियार्द्धपार्थेन ‘रसी’ प्रमाणायं ‘तान’ एव मार्गानु हीता
‘विशार्धविशार्ध’ ताजार्द्ध प्रात:—‘पालुक्वच व्यम बोधुवा
मो मदुमूव अनव देवा’ बन बिध्वेजेन्त तनानो: प्रजाय सक्षण
‘बोधी प्रजायः’—द्रष्टः। पुनः–पुनः मांसुः गानतित वर्तनसमा प्रति
जनुतार्धविशा: ‘बोधुवान्’ रञ्जानादानु सुवार्णानु पुरातिविवाहान्
‘पपः’ पुन्तिविवाह विथात कर्ष्ठो जगुः
‘पालुक्वचः’ चानतिरिस्त ‘वयत’ दे प्रजापति। ‘वय’ निबिध।
बुधचरणः पुरायाम्बः। ‘सदुर्वच’ लमिन्त सदुसीतापाद्वायं:।
सुक्तरो: अवत:। तत्ती ‘देवा’ देवदिव्यावाय्योयै: ‘बनन्’ पुरादिद्वयं नदुर्वच
‘अनय’ चतवाद। ‘तत्त’ तेनार्द्धपार्थेन ‘परम्’ प्रमाणायं ‘सदृषी’
‘व्यवसिष्टता ‘सत्तमोति’ संबोज्वतित। तद:
‘प्रजायः’ प्रमाणाय प्रजोत्तांदनाय सम्बधने।
üदेशेन प्रत्यक्षित—‘प्र जावती प्रजाया पान्तिमर्यथे एव बेदः’—द्रष्टः।
रजेन्त शशार्तिष्ठति’ विष्ठे—‘वयस्य ‘पद्मर’ संघाना
विरुपोष्कलसमया परि द्वातितियं वा ‘पद्मर’ संघाना विरुपोष्कर’—द्रष्टः।

२४७
२७५

ऐतरेयनारायणम्

धीयो विन्दुः प्रवचनं, सोर्वं 'न' एव पञ्चकर्तर्व मेव, कारोपारस्त्रित हितीय-पार्श्वीः वश्मनमस स्वयं:। की० दृष्टः? 'मधव' जनवागु, तथा 'विरूपवी' 'सभ रामभे' - विचारातीतत्वोऽरोऽरोऽरोऽरोऽरोऽरो:। विवेष रामसावगु, सर्वदोऽद्रिट दःः। चन्द्रायनः (को ४.१०.२०।) 'वस्ममया' ग्रहिष्ठे च चन्द्रनाया परिभाषा च चन्द्रनाया परिभाषा च चन्द्रनाया परिभाषा च। उद्धरिते प्रयत्नपादे दोषविशिष्टकः। क्रियारूप 'दृष्ट' वृंयमर्योपप्रकाशे; प्रनया भूमिमिथयोगविवाहमानवान्। प्रयत्नपाद्व वाच्यव चितीयपाद मनृत्वावाचः - 'सर्वपुष्ट्वा व्याकरणानं विद्वीतीयें वाच सर्वपुष्ट्वा व्याकरणानं विद्वीतीयें वाच'-दृष्टः। 'व्यवही' वस्मवी मनुष्यवाची, तां धार्मिक और नीतित च चन्द्रनायां च चन्द्रनायां च चन्द्रनायां च चन्द्रनायां च चन्द्रनायां च चन्द्रनायां च। चोक्यसः 'चन्द्रिेव' रथे परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः। ताद्यः च चन्द्रिेव वश्मनमस स्वयं च परिभाषा यानभूमसावपविद्वीत्यवाचारितः।
भंतिकम्; तेन यो ‘दग्धः’ दृश्य प्रसिद्धं यज्ञ माधवे, शिखि पर्वे कलक्षणे सूचिरेऽव। बोसिन्दारिणा ‘स्वयः’—मादेपारिपु मूलिरिवेगमादसे। यज्ञमानो ‘जरितः’—मदेनानन्दिक्रेयः। एतत्तादुश्च्युत्यपातेन श्रीता यज्ञमानार्यं भेव भायाशार्गिरं सर्वं प्रार्थयिते।

परिचरणकाले ह्रोतुभूमिकार्यं विधिते—“तदुपलयन् मूलिं परि द्भासात्सवः भेव यज्ञं सच्चारति, तथा भेवैनं तदनात् प्रतिहायतिः”—दृश्य। ‘तत्’ तदा शक्यसमातिवाले मूलिं स्वयंभेव परि द्भासात् समायेत्। ‘तत्’ तेन आर्येनगाने यज्ञा भेव मूलिं यज्ञ समुचतुं साधनं ‘सच्चारति’ सम्बाद्यति। तथा भेव मूली‘एसं’ यज्ञ ‘तदनात्’ तत्काल्पितकं प्रतिहायतिः।

चय शर्क्तायणं विधिते—“चाने मधिक प्रमयत्विकत्वावभिति—
शक्याविभाजित सुवोक्तं मध्याविभाजणं यज्ञं, यज्ञायणं तेनेत्तात्:
शौचाति शौचाति”—दृश्य। परम्परेत्रतथ यज्ञ ‘दश्यं’ शर्क्त देवता, तत् ‘शक्याविभाजित सुवोक्तं’, पुरुषमार्गारिष शर्क्ता पति जहुः “चाने मधिकः”—देवतया ‘शक्याविभाजन्यं यज्ञं’। शक्याविभाजति यज्ञां ( सं. ५. स० ५.) पटेदिक्यां: ७। तथा सति
तनिन् यहे प्रतिपादिता यावली देखता चन्ति, तां वर्ण-प्रकाशम् ममतिन्द्रम् तप्यानि || चभासोद्याध्यायसमात्माः || १४ ||

dnti shrimukhāyaśaṣṭhraṁ vijirvati māvaśīṁ vedaśāṃkāriṇe
eśāryārāṣṭrasvamṛtyuparchikāyaṁ dhatīyaśāyaṁ
caturdhṛṣṭaḥ: kṣṇa: || १४ (१८) ||

vedāṅgas prakāśiṁ tamo haṁ niśarpano.
puṃsyaśāntuṛo dēyādu viśāntiśāntaṁ phāsaṁ||

dnti shrimukhāyaśaṣṭhraṁ vijirvati māvaśīṁ vedaśāṃkāriṇe
eśāryārāṣṭrasvamṛtyuparchikāyaṁ dhatīyaśāyaṁ
caturdhṛṣṭaḥ: kṣṇa: ||
॥ चथ चतुर्थायाय: ॥

( 'तव' )

॥ चथ प्रथमः: खङ्गः: ॥

॥४॥ देवा वा चसुरैयुङ्गसुप्रायनू विजयाय तान्निना: राजवामयतेतुः। तं देवा भजुनन्दृपि त्व मेेंधस्माकः
वै त मेंकोस्ति स नासुतोऽवेद्यामीवङ्खरीवृत्तं सुतु ने मेंति तथेष्टि तं ते ससुद्रक्षोपनिवृक्षासुवंस्कान्
स्तुतोज्जु मेंव विनेषेविंध्याव वानीरो उसुराय युध
सुप मायदद विजयाय विनेषेयिति फौजङ्खरीव
वेष्टोक्षुकुः पण्यीक द्रवा सवनान्वेद्यानीकारी
तानसभुः पराभावतुः ततो वै + देवा भमवः
परासुरा भव्याराम्यो भावक्षु विषयू पापा भाट्यो
भविदिः एवं ब्रेह्स सा वा एषा गायत्रेव यदो
विनेषेविंध्यशखायि वै मातृको चतुर्विंशति
रजितोमस्स स्तुतस्वशार्चि तदै वदिह माहुः सुधायां
वै वाणी सुधितो द्राधातिति गायणी वै तदव
वै गायणी चरमारमतिः जास्ते वा एषा विज्ञान
मादाय शरतीमविन्नकोऽवै तन्न क्ष वा भवितोमः।

४ "चतुर्विंशतिः" ॥ १ गायणपूः ॥ पदेः ॥
चित्र रचत जातहि त तथा एस यज्ञामान मादाय खरेरित स वा एस संवत्तर एव यद्रिनिःस्तुतुर्विभंशवर्ष-मासो वै संवत्तर्चतुर्विश्विरिनिःस्तुत-स्थत-श्रावः तथा यथा समुद्र स्रोवा एवं सर्वे यज्ञाकर्तवो श्चिप यशस्। १ (३४)।।

शब्दोद्विः सोमकाया प्रवीणसिंता,
राजक्रयाः सवनाबितािपि।
वैमहर्षिवधा मध्यतीवि नतस्वाश्च चेरिता:। क्षेत्र।।

चथ पूर्वायायुष्मयोविभीमनः, सर्वंप्रत्यां ग्रहितवें सुवर्थे।
तदव शुपास्यान माद्—'देवा वा पचुरिये तुप प्रायविजयाय
तामविनिःस्तुवायदैत्तम्'।! तदेवा चतुर्विश्विरि ल श्रीशताद्रम वै ल श्रीकोडस्वीति;।
व नालस्तोत्रभाशामीवस्ववीत्,— सुतु दु भेति;।
तथेति;। ते सुसुभुव्योपरिनिहतायुजवतसात् सुतोह्व प्रैव—िर्वति।
देवा: श्रविजयायां मस्ये: सह चुनसु धर्य प्रायवु धर्मकार्तवम्।।
तदानी मणि: 'तान' देवामु 'चडु' पवाय 'प्रतुम' पायवयु मायवम्म;।
मय नायव समस्त।। चणि मिन्धारिते देवा एव ममवुन,—' दे पनि।
ल मधि 'प्रहि' पायवच, बश्रान मेव मधे 'व श्रीकोडस्वी', ध बस्तोत्रोक्षये दिति।।
तत: 'सः' चभ्रेरव मद्रवम्,— शुचाभिः
रक्षुत: कवर 'नायवभासि' वुसावं सृष्टों न गमिनामि,—
तथातु 'मा' सायु 'तु' चविं मेव 'सृष्ट' स्रोवं कुशतेि।। देवा-
खण्डेल्कोशाल्य 'सुसवय चलाय 'उपपिक्षा' चन्द्रेणिःसुपश्चलेन।
विख्यति। श्रांवे ‘तस्म’ च चन्द्र मस्तुपम्। चोक्षयिनः सुतः सनुः
‘तस्म’ देवानुः ‘चतुर्वत्व प्रेत’ दुष्यांग प्रबोधप्रेक्षितं॥

चम्पेवेदसमारं दर्म्यन्ति। “स विवेचिष्टृष्ठुला व्रजापिको सु-
रामूः हसु सह प्रायदृ विजयाः।— विवेचिष्टृष्ठुला चक्षूणांतो
वेदोरुक्रास, व्रजारी ग्राति सवनाववानान्नानी, तानसहस्वांतो
परालावक्षलोः। ततो वै देवा चचचनुः परासुरा”-प्रति। “स’ च चन्द्रः
विवेचिष्टृष्ठुला ‘विवेचिष्टृष्ठुला’ चोक्षयिनः चोक्षयिनः, ‘व्रजारीः’ विवेचिष्ट
स्मानके बेनापरित्रीयः बेनानुकेरुतामुकुः सुरानः प्राति हुस्म् ‘चप’ पश्चा
‘प्रायदृ’ तथा मोऽप्रन्य प्रबोधच गतवाम्। विवेचिष्टृष्ठुला दर्यद्र, तथा
गायत्री-विरुद्ध-धर्ममीमांसेदी चक्षूणांतो तिर्यः। वेदोरुक्रास
व्रजारी ग्राति यदुकृतः, तथा प्रात्तासव-साधोबद्धसव-धर्ममीमां
स्मानके चोक्षयिनः देवामुस्वाहक्षक्तः। ततः ‘तस्म’ पशुनाम्
हुः शनुकेरुताः यज्ञा न सप्तांति तथा ‘परा भावयस’ पराभूतात्
चिरोऽत। ततो हुस्मादू देवा विजयिनः भवृवन, चसुरः पराभूताः॥

तेनेन प्रक्रियति। “सवस्वार्मिना परार्य विचनि पाणि आत्मेऽ
भिति व एवं वेद”-प्रति॥

एव भवति। समस्यायुक्ततेन समस्यायुक्ततेन समस्यायुक्ततेन समस्यायुक्ततेन समस्यायुक्ततेन भवरूपिका
विवेचिष्टृष्ठुला चोक्षयिनः सुतः सनुः प्रकारासमारेष दृष्टि
—“सा वा यथा गायत्री यदम्विष्टृष्ठुलानां गुरूधराय वै गायत्री
पतिभाषितरिज्ञतिस्वहं नवतेष्ठान्नानी”—प्रति। योेन पूनेतिको-
विवेचिष्टृष्ठुला, ‘सा वा यथा गायत्री यदम्विष्टृष्ठुलानां गुरूधराय
वै गायत्रीगतेवु प्रचरेव या मुः, बेनान्नलोके
नेतु दोषसिद्धोः। तथा,—विवेचिष्टृष्ठुला, साधोबद्धसवमानः
चारेवस्वामानः, प्रति चौधर्म्य प्रबोधस्वामानान्नानी। चचचनुः च
स्तोत्रांि
श्रावि 
श्रालित्रि पुत्रक्ष्रांि 
एकं यज्ञयुक्तं चैत्ये 
यव भेतानि हादयं समयक्ष्रांि। 
महाक्ष्रांि तालाबेि, — पाल 
अघाक्ष्रांि, स्रेणीमेि, महाविवेि, वेिति एविबायिमाि न्रति श्रोिुः 
श्राक्ष्रांि वटं
तथा पार्हीवावाक्ष्रा समि । वदृ 
एकं एवद्युिः
क्ष्यांिश्रामििमाि 
गायत्रीिपलम्

प्रभारान्तरेि गायनीसाम्वि 
क्षमावि स्त्रीकि—"तते दादि 
साहुः सुखायं ते वाजी सुहितं दधातीििति, 
गायोिी वे तव च 
वे गायोिी चमसा रमिि, जहां च वा 
वषा जयामान मादाय शरेििे 
तोवमिक्षिेिोिे वे तव च वा निमिद्वेि: चमसा रमिि, 
जहां च वा 
एव जयामान मादाय 
शरेििति” —प्रति।

तहे तवभौ यज्ञयुक्तांि 
बेदवादििोिे ‘यवदि’ वचन 
माहुः। विि वचन भिनिि, सतुरुििे— 
सुिुः, घोिे स्त्रभििोिे सुििं दिविि, सा भीिे: ‘सुिाः’; 
तथा 
वाजीः' वाजोिोिे 
सौमयिेि 
तद्विशादिक्षिेिो उििेिे। 
वििे 
‘सुहिति’ 
वाजुखिंििििििे: ‘धधातिि’ चुरायेक्वास्यािा दिशिि 
जयामान स्त्रधायिि; ‘शरति’ यदेदिििििाि 
वचनं, तद्दुि ‘गायोिी वे 
गायनीसाम्वि 
मािीभिेिोिेिेिे 
मिििेिे। ‘न च वे’ —िद्यादििा 
तदिव 
श्रोिितिि 
शमििििििे। 
चमििि सतििविेि 
विविशिििेिे: 
चममािा सूतिि 
गायनीिा रेवििा 
‘न च वे 
शमेि 
क्ष्रांि, 
स्रेणीमेि 
गायोिी 
जहां च वे’ 
श्रामिििेिेिे 
भूखिििििििेिे जयामान मादाय 
शरेििति’ चमिे 
प्रायिििेिे। ‘शरति’ एववकारििे 
वेिे 
बांिो 
वधिििि, 
तदुि 
गायनीसाम्वि 
शरेििेि 
वििे: 
मििििेिे।
वर्तिकाचित्रा | 8 | 2 |

शब्दिकोषपृष्ठि चमायां न रमते, विनवतुषित वर्तनानाही बघेच येबमान सादाय सर्ग सार्वेची।

प्रथमं गावरीसामया शुला संवर्षसामया स्वर्गी—"तस्वा एव संवर्भयुः एव यद्यन्त्रितम्यमतिविन्यासार्य वे संवर्षसहस्त्र-विश्लेषितम्यमास्तु सुतमश्राधिकृ"-वृत्त। योगस्रष्ट्रोऽः स एव संवर्भयुः एव; चर्चमाश्रयायाया: स्वतेयश्रयश्रयायायायाब्रमानवानाम्।

समुद्रस्यास्यां प्रथ्यविति—"तं यथा समुद्रं श्रोता एवं सर्वं यथस्नान्यवृत्ति वत्ति"-वृत्त। श्रोता: प्रामुहस्या नयो यथा श्रोते समुद्रं प्रामुहस्य, तथवृष्ट्विश्वोऽवृत्तिराधानिसाधानस्यायोऽस्य: सवं कतवं वित्तिः प्रक्तेति रुपम्यतिसम् कंप्तिष्ट्वम् ‘परिः यत्ति’ प्रामुहस्य। चर्चमायासु प्राणीना प्रतिपुरुसवचाद्योऽस्य: त कथम्यमायास्यामुहस्य। तथा सर्वं सर्वायान्नमुखायाः सम्बन्धयेते, न तु स्थायेऽः।
वै पाकङ्क्षा दृष्टा मेवानु वे के च पाकङ्क्षाली सर्वेन धमिनिहों मपि यति सार्यं प्रातरमिहोंचं जुवृति सार्यं प्रातरंतं च वृक्षति खानाखारूप्तिहोंचं जुवृति खानाखारिण्य वृन्त प्रयृक्षति खानाखारामेवानवमिनिहों ममिनिहों मपि यतिः पशुद्रश प्रायस्वीव सायमिनीरव च पशुद्रश दर्श्यूपूर्णसातमायोः प्रायस्वीव मेवानु दर्श्यूपूर्णसातावमिनिहों मपीत् सोमं राजान क्रीण्योषिधिः वे सोमो राजीविधिस्तं भिषज्याति यथं भिषज्याति सोम मेव राजान क्रीण्याय मनु यानि कानि च भेषरानि तानि सर्वायनुलिहों मपि यक्ष्यमि मातियः मनन्यानिः चातुर्माण्यक्ष्यातिय च मेवानुः चातुर्माण्यक्ष्यानिहों मपि यंक्ष्य पवसा प्रवर्यं चरंति पवसा दानाशृणस्म प्रवर्यं मेवानु दानाशृणस्म्योलिनिहों मप्रेरति पशुद्रशवस्तं भवति त मेवानु वे के च पशुब्रवस्ते सर्वेनिहों मपि यक्ष्यमि नाम यक्ष्यमि दद्धा चरंति दद्धा दद्धिरं दद्धिरं मेवानविरास्तवो रमिहों मप्रेरति ॥ २ ( ४० ) ॥

ममिनिहोंमात्वांचीनाां यथानाम ममिनिहोंप्रासिः दर्श्यातिः
“द्रोश्योक्षिप्ति स्वायते, ता मेवानु याः कृषिदिवसाः सर्वा चन्द्रि-
शोध मणि यज्ञ”-प्रति। चन्द्रिष्टोमा प्रारम्भे वेयं दीष्योवेदिषः
‘तायते’ विस्तार्यवर्चे, ‘ता मय’ तबाहिक्षेन वेदोज: सर्वा मणी-ष्णः।
चन्द्रिष्टोमा मण्मुष्यि। 
चन्द्रिष्टोमा प्राण्युषिता:। 
प्रक्ष्युक्तिसम्पूर्वनमास्यार्थ्योमकर्मादिाजङ्कत्।

दीष्योवेदिषिततोदकमसीडोप्पाहनवाहिक्षेन पाक्य्यदना
चन्द्रिष्टोमाप्राणि दर्श्यि-“हृदा सुपुष्पात, दक्षाविः वे
पाक्य्यदना, कर्ता नेतानु वे वे च पात्यदनासे सर्वथाविष्टोम मणि
यज्ञ”-प्रति। पात्यदनास समस्यायुः।—हृदा, प्रतुत, पाशुत, पूजनवर, 
वशिष्ठसः, प्रवरोपसः, दक्षाविः प्रति। सोऽऽ
सुमस्नारकारक पदः।। पाश्चात्तायणसु होतादीधीनाविन पात्यदना-
काचः।। ते च पात्यदना ‘दक्षाविः’ हृदाशाहः।। “हृदा
ख्लु वे पात्यदना”-प्रति ( तैऽ सौ १, ७, १, १ ।) ज्ञान्यावराचः ।
ततो दीष्योवेदिषी प्राणोप्पाहनेन ताण्यदः: पात्यदना: सर्वथाविष्टो-
मणि मण्मुष्यि।।

चन्द्रिष्टोमाप्राणि दर्श्यि-“सार्य माताममसीडोवं मुष्टि,
सार्य माता चं व प्रस्थानि, खावारिचारियोवं मुष्टि, खासा-
कारिय: वत् म व प्रस्थानि, खासावार नेताविष्टोव मन्नियोव 
मुष्टि”-प्रति। यथा प्रतितिदिम काशाविष्टोविष्टोहः, तथा
स्तूचितस्मा कावाद्ये चोरीपानरयं तत्तदानमः। “चन्द्रिष्टोमि
व्यातिरिजः खासा”-प्रति यथा खासावारिचारियोविष्टोहः।
तथा “ते न: पान्, ते नो वसं, तेषाः नसवेत्: खासा”-प्रति

* “तव: पात्यदना:—हृदा: चन्द्रि दृश्यमाना चन्द्रेऽ प्रतुता नादधीसोवं भ्राष्टि
पुता。”-प्रति चाबः २० १, १।। सूत्र २० २। ५।।
प्रत्येकं दीर्घतो वस्त्रपदां मार्गरतः। पतोऽवंतभक्तात् कार्येनानुसारभक्तिर्विदार्शनात्मकः।

प्रतिमागतमध्यपीरीविचाराक मद्यपूर्णमायोरविद्या
प्रमति दर्शनति—"पवंदुप्रायोधीय सातितेनव्रतां, पवंदुपर
दर्श्यपूर्प्वतमायोऽ, प्रायोधी ज्येष्ठादु दर्श्यपूर्प्वतमायोरविद्याम मपोतः।"
दत्ति। प्रायोधीयकामें वायुवर्तितालकायामिकेन्योद्दृढ़मायोः,
पवंदुप्रेय। तत्तवार्हातिभूतो दर्श्यपूर्प्वतमायोरविद्याय।

प्रतिमागतवधिकारं बीकिर्सानं मपि श्रवंस्तं श्रोणीया
प्रतिमाप्रमति दर्शनति—"सोऽसं राजानं श्रृऽणीयो बो
सोऽसं राजासामस्यं भिन्न्यान्त्यं भिन्न्यान्त्यं भिन्न्यान्त्यं भिन्न्यान्त्यं
सोऽसं भेद राजानं स्वयम्भ मधु राजिनाः कान्ति च भेदअक्ष्य, तानि शर्मां
स्वभाविमेयम मपि यत्ति।" दत्ति। सोऽसं यें व्याविख्यं विचित
वाक्यः "भिन्न्यान्त्यं विचित्रेष्, 'तं' धर्मसूत्रं 'श्रोणीयम्।' पवंदुप
वधिकारदिमिखिकसीतो। सोऽसं श्रवणविद्यालस्मानं शर्मांस्वभावस्य
शाक्षायेकहिमों प्रमदुविनतः।

प्रतिमागतातिभूतकामं भातुमायोधयागानामं तत्तवाः पवं
दत्ति—"धर्म अतिमक्षमं भातुमायोधयागानां भेदान्ति
भातुमायोधयागीमेयम मपि यत्ति।" दत्ति। भातिशायां भविष
भवनमं विचित्रमेयस्म, भातुमायोधयागानां भवनमं विचितमेयस्म। भवनमं
भवनभोजसािवात्तिभूतकामिन्यानि भातुमायोधयागीमेयस्मं 'यथा'
प्रमदुविनतः।

प्रवर्मसाध्येन दाश्यायणङ्ग्याक्षान्निमेयस्म प्रमतिः पवं
दत्ति—"प्ययः प्रवयः पथवः, प्ययः दाश्यायणः, प्रवयः भेदान्ति
भ्रोजिमेयस्म मपोतः।" दर्श्यपूर्प्वतमायोरेय श्रुतिविश्वातितः।
तत्वं स साधारणं दर्म्पूर्णमात्रात्मात्मात्मावशिष्यः यहयेऽऽवेदनः “दाशायज्ञवेदनं भगवानोऽवेदनं”-प्रत्येक ॥
तथा च प्रवर्त्तात्र च चोधरसामायनं प्रवर्तितं वेदार्थाऽवेदनं बस्त्रोपप्रभिः वैभवः ॥

पशुवभाना भिन्नोमप्रचारसिं दर्शयति—“पशुवभाने भवति; ता सत्त्वे ये च पशुवभानं सर्वं भिन्नोमप्रचारसिं सैप यति”—प्रत्येक।
सुचारूर्विवस्तु पूर्वीं दिवस ज्ञानविवस्तुः। तज्ज्वलीविशेषः परस्परस्त्रयः। तत्त्विज्ञतिस्या वेदोऽसिः सर्वं पशुवभाना। पशु-
ज्ञानसाधनात्मात्मात्मात्मावशिष्यः सर्वं पशुवभाना भिन्नोमप्रचारसिं सैप।

द्रास्ताधनामानसु यज्ञात्मात्मात्मात्माभिन्नोमप्रचारसिं दर्शयति—
“द्रास्ताधनानां नास्ति नास्ति द्वितीयं द्वितीयं हर्षितम्; द्वितीयं द्वितीयं द्वितीयं हर्षितम् अभिन्नोमप्रचारसिं सैप।”
“दर्शार्यज्ञवेदनं भिन्नोमप्रचारसिं एव ज्ञानार्थाद्वादशमानाः यज्ञोऽसिः। पत्रत्वेऽ
पदाथि दर्शार्यज्ञवेदनकोरीप्रकरणमानाः—“मानान्तर्भाषा: सार्वंति—
यज्ञी वस्त्रविशेषं शृणुक्तयं आश्चर्यात्”—प्रति ( बाये त्री ३ ४ ३३ ओढः)।
“दर्शीरणमानासु भिन्नोमप्रचारसिः” अविद्याः
दृष्टिगतः; तेन माध्यमिन्ने वर्तित; द्वादशोपि दृष्टिकोणः।
अतःयोग्यवर्तिकोणः साध्मः। दृष्टिवर्तिकोणः द्वादशोपि
पस्थिभोगः मेति। ॥ २ ॥

दृष्टि श्रीमच्छायापारावरुणि माधवीये वेदार्थप्रकाशः
ऐतिहासिक धर्माध्यक्षा व तत्त्वदर्शिकायाः सहवानावर्धे
हितोत्तरः कृष्णः। ॥ २ (४०) ॥

॥ भाष धर्मेतः कृष्णः ॥

दृष्टि 'नु' पुरानाघोपारिद्रात् पश्चादशीक्ष्यक्षा
सोचार्थि पञ्चदशं शक्तिपन्नी स मासो मासधा संव-कारो विषितः। संवत्तरोस्मिन्निवेष्ठानरोस्मिन्निर्मितिः
संवत्तर मेवानूकयोस्मिन्निर्मिति मपेलुकुक्ष्य मवि बन
मनु वाजपेयोपपेतेलुक्ष्यो हि स भवति हादर्श-राचे: पर्यायः। सर्वे पञ्चदशाते ही दी संवधा
बिंश्देकाविंशं भोजसामां रिंग्लामिनि: सा पिण्डत्वा
माससिंहश्चासनक्ष: राज्यो मासधा संवाज्जारो विषितः! संवत्तरोस्मिन्निवेष्ठानरोस्मिन्निर्मितिः। संवत्तर मेवान-नतिरावो निर्मिति मपेलुक्षित्रान्न मवि बन
संव-सर्वसर्वासामेव पदेलुक्षित्रान्न हि स भवति हादर-
लाकर चोपरियाद्वयन्तरवस्त्रभवेदिनिहिः सवेदिनिहीः मनि वसिः तस्त संसुतः संविस्तः नववितिः सलोज्याः सा यव 
नवविस्तरस्ते द्रथ्य निवृतोत्स्या या नवविस्तरस्ते द्रथ्य या 
द्रथ्य तासा मेका सलोज्यादेति निवृत्तरि शिभ्यते लोकस्त्वेव चिंतोभायाप्राहितक्षपति भिषुबाण्या एष 
लोकानां द्रथ्य या एतखाल्यामझिकाती द्रथ्य 
प्राणः प्रवचन्तु एष एकांन्त्र जन्मश्च जन्मश्च जन्म 
उभायतीश्च ज्ञाहितक्षपति तवानासै सलोज्यादेति सेवतिश्चिनावर्णक्षुरः स यज्ञ- 
मानसामादैं द्रेवं द्रथ्य सहो द्रथ्य सहस्त द्रथ्य 
सहो द्रथ्य भन्तु द्रथ्य सत्यर्थिः स सायुज्येत 
हत्य भन्तु सायुज्येत सायुज्येत सायुज्येत सायुज्येत 
व एवं वेदः ॥ ३ (४९) ॥

वलस्वराशा मनिभियोमाश्च दर्शिति— "द्रृष्टि दुः पुरस्वा- 
व्योपरिशोक्तोऽविश्वास्यवी वोवास्च, पश्चादशयः शशाश्चिः स 
सायो मासवजा संब्हारो विहितः; संवकारोंमिश्वायान्मरमीन्निम्न- 
व्यवहार भैवान्मक्वभियोमाः मयोधुक्त्या अधिय वन्य द्रु 
व्यवहारों मयोधुक्त्या विः य स भवति"—द्रृष्टि। "द्रृष्टि दुः 'पूर्वे 
कोलोनेव प्रकारेक 'पुरस्वात' 'मनिभियोमाः प्राचीनासं कर्मवात- 
क्लोमाश्चिनाः; प्रह द्रृष्टि द्रेवः। 'प्रह' चन्द्रसारु मूर्तिष्ठानु 
व्योमज्यामाश्चिनाः ततैं।" प्रवेश चच्चते। तत्र सोयमु "द्रृष्टि: "

(मेतियोमासंबाब्रह्मावास्याः भिन्नो ग्रामम्। तदाधिकारम्— "द्रृष्टि, द्रृष्टि- 
व्योमज्यामाश्चिनाः द्रेवं कालिन्याः; "—द्रृष्टि ( वैत. १५. १५. १५.)


जतुः तथा प्रभुदर्शनाकार्यि सोचाचि ; चिनितोबिन्तती
वास्तोबारि हादय सोचात्रातिदिष्टे, तत् जहूँ वीचि
उक्ससभाकारि सोचाचि च, एवं पश्चाद समयने। शब्दे-
पयर्य न्यायो योजना। ताति सोचाचि सम्माचि व भिक्षिला
मायगता रत्निश्चाल प्रायुक्ति। पदौ सतर्य सोचनन्दनमूहे
मात्रः सम्पन्ते। ‘मायदा’ मायप्रवकारेच मायासहा संक्षरे
‘विषितः’ सम्भार्दर्थो भवति। च ष संक्षरे वैश्वानराञ्जितः
; गमेम प्रविष्टस धुष्क्ष हंसकार्यमालेच वैश्वानराञ्जितीयांकः
पाससभ्रवात्। चमचाराभिरोजिकृपृयां चांगेबोर्फिरोजिकृपृयांचार्यवर्तात्।
एवं सति ष उक्साकः जतुः श्रीघंधनादिरामोयया संक्षर
सेवनातु प्रविष्टत हंसकरान्तिम प्रविष्टति। तेन प्रविष्टत सुक्ष्म
मूल वाजनेयासोपति जतुः सम्भारात नीप एवं प्रायोजनात्। उक्साकः
प्रति मात्र मतिः वर्ष-मानलता। उक्साकः यानि प्रभुदर्शनाचिसाचि, तत् जहूँ वाङ
पेंच सोचयव, लोकय मुख्यातिकः। तथापुङ्खवाचारा वाङ
पेंच तबानाति।

जयातिरातिरातीयान्योः: जलोभिरिन्तिमप्रेणे दर्शयसि—
“हादयराजः: पवयायः वें पश्चादत् ही ही समय त्रिशेषेष
पिंचः दोङ्यमार त्रिज्ञानि, सा त्रिज्ञान मात्रसिंघावाचार
राजयो मायवा संक्षरे विषित:। संक्षरो जन्नित्वाचारीजिनि
विज्ञान: संक्षर वैश्वानरायानोजितो सम्भारान्ति च सहि
यस साधनोपायो व्येक्षितिराजो विष भवति”—इति। जयाति
राजः हादयसर्वकारा राजः: पवयायः। वें चापटांचपेंच सांगी-
ঘরে-গোড়স্থলতে সোনার মলিন পাথরের ফাঁজার মলিন পাথরের 
ফাঁজার ফাঁজার গড়ে রাজার মত রচিত হয়। রাজার প্রথম রাত্রিপ্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ প্রথমেঃ । প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমেঃ 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমেঃ প্রথমেঃ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ ( নীল। ২। ৭৭-৭৮ )। প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ । 
প্রথমে৷ । এখন প্রথমেঃ প্রথমে৷ ।
সবে পর্যপ্রক্ষালিত। কিছু পুকুয়াপিস্থিতে যথামাত্রি, তরেকচিত্ত সথিতী; তদীয়াপুজা বহু মাত্রা সামগ্রিয় বাসিন্ধমাভিনীত সাঙ্গীরান্তীতি (তারাৰাৰ ২৪৪৩১৮৫)। যৌথ মতিরাগভ্রূণীতে 'বিন্দু' নামমতে সোম, তাত বিষুতু সোম: সামগ্রি পহলায়ে ৭। তাশ চ সোমক নিষায় ভ্রেত্রায় নিষিদ্ধত নিজেকারাধারায় নামল সম্প্রতি। আকাশবিষাদ্রোহ নবসুক্তা চ মিশ্রিতা বিশিষ্টায় নবাবত। বর্তমান সূৰ্য্যকালী চ পূর্ণিমাক্ষদাতা যা মাঝে-মাঝে সময়ে পরিবর্তন। মাসেঞ্জায়ি মাঝেঝাটী নির্বিচ্ছেদ। (১৫২৪০ ৬৪০)। এবত মন্ত্রণা সঞ্জ্ঞায় তাক সামগ্রিয়ারোপ প্রথমে। প্রশিক্ষিত মতিরাগ সব তাকারাগাস্তারোপ প্রথমে। স্তন্তাত্ত মতিরাগ সোমরোপ তালিকাম পর্যন্ত নিয়ম। প্রথমে। একোচীত স্তন্তাত্ত মতিরাগাস্তারোপ, রাসোয়ানি ত স্তন্তাত্ত উত্তরঘটনা- মূলকথা; প্রতিদিনতাত্তার রাসোয়ানর আনন্দমিত্রিতেরোপ প্রথমে।

চম্পঃ সতর্যকালসম্পর্ক মূলসর্পনিত—'এতেরা বুঝ বে পুরবাশৃ বিৰ চোপরিব্যবস্থান্তবন্ধ সবে স্তন্তাত্ত মূল যন্ত্র'-অবিন।

'এতেরা': এতেরনিয়েন্দ্ররাগাবস্থান্তমূল পূর্বশাব্দন মূলাঙ্কনাদয়ো বে যন্ত্রত্ব।' বি চোপরিব্যবস্থান্তমূল বজ্রাঘ্নাদয়ো যন্ত্র-ব্যবস্থাত; তে সবে স্তন্তাত্ত প্রাপ্তবয়স।

প্রথম প্রকাশনাতোরস্তান্তমূল প্রথমতা—'তাব্দ সংখ্যক নবতিথামূল স্তন্ত্রা; সায়া নবতিথামূল দ্বিতীয় অথ নবতিথামূল দ্বিতীয় বা দ্বিতীয়, তাসা মেকৃত স্তন্ত্রায়েতি, বিন্দু তথ্য নিয়ে সোঁসোঁ সোমমূল যন্ত্র বিপ্লবান্ত এব স্তম্ভান্ত দ্বিতীয় এব দ্বিতীয় পর্যায়ে।

* তার ১৫৫৪১৮৫ ৬৪০; 'প্রশিক্ষিতি' ২০১৬।
दौतीयपरिशिष्ट ४ ८ ३

एकविंश चम्यतो अभाषितस्तपति ; तथादी स्मृत्योरेणिती, शेतिरद्धूः, स यजमानम्महुः देवेऽ चतवं पद्यस्य वरस्य्—श्रवित ।

‘तव’ चविद्विजेष्योधाबिनः संलुतस्य ‘स्मोमिया’; स्मोमवन- विधिः श्च विद्यो नवलिनिः श्च तस्माते।

कवि स्मितेप्रेतू, तदुच्यते— ‘प्रातात्त्ववननं विक्षिणवमानायाम्बी नेवष्य यत् स्मोमस्, तस्म विष्टल स्मोम: तिरये। त्रिवेदवा- 

तिरिक्तविविधवाहिवमानेनु तिरु द्रवेषु विवाहमाना नवर्चः; स्मोमिया भविता। तत चर्ये चलाय्योधाबिनाचि। तेद्रेव स्मोमवनीञ्चिन्निः। तत्त्वोहु चलाय्योधाबिनाचि। तेद्रेव चलाय्योधाबिनाचि। तेद्रेव चलाय्योधाबिनाचि। तेद्रेव चलाय्योधाबिनाचि। तेद्रेव चलाय्योधाबिनाचि।

तथा स्मोमवनीञ्चिन्निः। तथा स्मोमवनीञ्चिन्निः। तस्येव पद्यम्महुः देशेऽ चतवः तस्येऽऽु तस्येऽु मिर्यित्रा वर्षिः सम्मने।

तदवेद्याववनेनात्त्ववननं विक्षिणवमानायाम्बी नेवष्य स्मोमस्, तस्मापि 

पद्यस्योऽनुमालतात् स्मोमिया; पद्यस्य सम्मने। चलायी 

शुष्कोः। तेतु समद्रस्योऽनेन श्च श्च शुष्का विमालित्विन्निः। स्मोमिया भविता। तत्त्वं सिरित्वा माध्यदिस्यनन्वने चांगोरिः। 

सम्मने। दौतीयवनेन प्रार्थयमानश्रोत्रव्रम्रमानस्य समद्रस्योऽनोपित- 

वत् ताक्षरम् वद्वद्वन्। यथाय्यात्त्ववनीञ्चिन्निः। तेद्रेव चलायी।

तथा स्मिरित्वा, तेद्रेव चलायी नवलिनिः। चलायी नवलिनिः।

तत्र या नवतिः, तेद्रु पद्यस्याक्षरायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी। तेद्रु पद्यस्याक्षरायवस्थितायाम्बी।

एकविंश चम्यतो अभाषितस्तपति; तथादी स्मृत्योरेणिती, शेतिरद्धूः, स यजमानम्महुः देवेऽ चतवं पद्यस्य वरस्य्।
प्रस्तुती:  एवं दशस्वाभावकाशिस्त-सौम्या:। ‘पध’ धनकर्तर वेषकं मलि, तथिसंपि या नविविषे पूवन्याविन दश दिवसक-सौम्या गसानीया:। पध नविका जर्वमातिससह ‘या:’ रचो दश, ‘तास’ दशाना चर्चा मध्ये एका चीणाची ‘उदेटि’ पतिरिश्वे।

दद्धि दद्धि चोंच्यासु चिह्नुत-सौम्य: परिशिष्टे। एवं सहेक-विष्णुतस्वाभाविनेष्वरकल्ल मध्ये एका चीणाची ‘उदेटि’ पतिरिश्वे।

दद्धि दद्धि चोंच्यासु चिह्नुत-सौम्य: न ते येहोजतिरक्षा जाविलिनि, एकादशतम गर्भम, तबैवनाक्षिगतितिविहत्त-सौम्यांच्या योजना, एव सर्वेन- धूप ‘पधी’ मध्ये हायमान:। एकादशतम विष्णुहृद्यापूर्वक मन्त्र गुतम— “हादसमासा: पश्चात्वनेन दते सोका पसावादिश्व एकाविशा:” ।

यतु सर्व गवालम्बाश्म, तत्र याचेकविविष्णाची, ताकादहार्दिप यथोजनाचित्रस्वामय्य: प्रस्तुत:। कद्र मांगीया मिळि, ततुष्ट—ताध्वी तजसे गवालम्बाश्म मध्ये, तहियुक्तमायो दिवा- जोक्षी भवति। तम पुरस्खालात, चतुर्दिव्याभानी।

एव मदराप पूवातीरीता समाधिविद्या ब्रजाविणातस्वाभावां चित्रस्वामां मध्यवर्ती वचिन्हत्व दोम:। एव विवुषनु भवति। एकादशयुक्तपुष्पस्वाभिस्वाथोमातू ‘पवाच्’ पूवातिसस्तो दश निकुलस्वामात:।

पराश: एकादशयुक्तपुष्पस्वाभिस्वाथोमातू:।

समयोद्धेश्योऽर्थमेष्य एव एकाविष्णुपुरस्वरुक्षःस्वामोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽमोऽমূলদ্঵য়ের পরিভাষার পৃথক অংশ, যেখানে দুটি পদার্থ একত্রীকৃত হয়।
वर्णितवालयो यज्ञमानलेखावगसः। विषय 'तत्' सर्विनारुग्यं 'दैवं जस्त' दैवसमाणिः। भूनिज्ञानविरिवस्वविलिप्यः।
ततु चतुर् 'सहि' प्रारृभवसमं 'बल' सेविः। एव मनिवोः।
सर्विचिन्हसारा प्रमणः॥

उपास्यसेदं प्रवर्धितं—'वसुति वै दैवं जस्त् चतुर् बल
स्वतं व सायुज्यं वहुसः सहोत्तता स्वसुत्ते व तवं वेद'—देवते।
उपास्यसेदिता परारृभवसस्यस्योपोपेता भिन्नारृभवसस्यस्या
'वसुति' प्रामणः। तत्र तेन चतुर्वेदादिना सायुज्यं सहवसम्,
'वहुसः' समानप्रस्तावं 'सहोत्तता' एवसावतारितं श
प्रामणं॥ २ ॥

देशा वा पशुदर्मबिनिर्माणाः अथवः। खर्णें सलक
माययोगमिनिर्दिष्टिःविद्धव्यूः उदशायत ते। ॥ खर्णें
सलक हार सव्यस्य संस्कृतिमिव सर्वगः सलकमाययाविप
तितं वसवः प्रथममा भाग्यवित्त्वस्य स्वमहुश्वन्नति नोरता—

॥ ३ ॥
कुर्विति स नास्तुतो रतिस्वच्छ द्रुतबवीतः
स्तुत नु मेति तथेऽति तं ते त्रिवृत्ता स्तोमेनास्तुवंस्तानुनः
स्तुतो ज्ञातं ते यथावलोक मण्ड़क्षं कद्रा चाग्स्तं
एन मुनद्रति नोरज्ञाकास्ताः न: कुर्विति स नास्तुतो
रतिस्वच्छ द्रुतबवीतः स्तुत नु मेति तथेऽति तं ते पश्चातः
देविन स्तोमेनास्तुवंस्तानु स्तुतो ज्ञातं ते यथावलोक
मण्ड़क्षं मादिक्षा चाग्स्तं एन मुनद्रति
नोरज्ञाकास्ताः न: कुर्विति स नास्तुतो रतिस्वच्छ द्रुतबवीतः
स्तुत नु मेति तथेऽति तं ते सम्प्रदीशः
स्तोमेनास्तुवंस्तानु स्तुतो ज्ञातं ते यथावलोक मण्ड़क्षं
विश्वदेवस्व चाग्स्तं एन मुनद्रति नोरज्ञाकास्ताः
न: कुर्विति स नास्तुतो रतिस्वच्छ द्रुतबवीतः
स्तुत नु मेति तथेऽति तं ते एकाविंशेन स्तोमेनास्तुवंस्तानु
स्तुतो ज्ञातं ते यथावलोक मण्ड़क्षने
वै तं देवः * स्तोमेनास्तुवंस्तानु स्तुतो ज्ञातं ते यथावलोक मण्ड़क्षने
हैन भें एते: सर्वं: + तोऽस्म: स्तौति यो यज्ञे यज्ञेन मेंम् वैहा
तु त सर्वंता श्वाति वा एन मर्याति क्षणं लोक
सभि व एतं वेदः ॥ ४ (४२) ॥

* + कावितिकबन्धवमेहधैशिववर्मनानः
चच विक्रमदिवसमय धारिताचार्यामिव चौदिव तासावणुना 
महाब्रजाधीनचर्चा नाहीताकरून लोक 
मार्ग दिश्यावलीस में प्रयास केल्याने 
तत्त्वादिवकर्त संस्कृताचिपिपिचिं प्रचारित च 
प्रवीण पारम्परिय हन महुँबत नाच रंगाचार न: उत्कृष्ट 
स नायक चालकाच द्रष्ट्र सुंदर गुणानुसार 
तत्स्था तो विक्रम अर्थात, ते यथायोग प्रमाणम् 
हृदयात 
दिवस दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना दुर्गोविना 
उत्तम: स्वरूप 'उदयन' प्रवर्तिता देश मार्गवतन, 
उपाधिकर्तव्य लोकाची वाणिज्यिक 
तत: 'स' 
चालिक: लोकाचारवर्तमान 'भाषण' तथायथादिल संज्ञारूप 
ि तत्तेतरेन दीवीषा धंशाचिं लोक कस्मल: धृष्ट नामस्ये मिति 
वाणिज्यिक; याकादु: 'चालिक: लोकसंचार चालिकाखिणपत:'; चणी 
ि चालिकासाधिकारान्तकारां परिवारां स्वरूप प्राप्त 
तत्त्वादि: निरोपिक महिला सही वस्त्र: 'प्रामाण्या' 
प्रवाह न 'धनुर्म' चालिका 'ते' वस्त्र 
ि महुँबुने, — ते पहने! ले 'न' प्राचार्य 'सशस्त्रजनि' लक्षिष्मां 
व्याला मात्राका 'सर्बाधिक' लोक ग्राममिथ समर्पित, 'न' 
प्राचार्य' तथायथार्थम् 'धार्मिक' लक्षिष्मां तहरेण 
स्वरूप 'सर्बाधिक' चारावरोध न परिलक्षित 
तत्त्वादि: निरोपिक महिला सही वस्त्र: 'प्रामाण्या' 
निव भीव 'सा' सा मात्रिं 'सबुत' लोकें
कृष्णनिित। 'त' वचः: तवेल्वड़ीकलब सनिघ्रासनेन स्वोपिनाधि मस्तुण्डः।

तथा । निजीकोमोमोवर्ष विधायकं कन्दोग्रामाधिक सेन मारायते— "तिच्छ्ये सनिघ्रोरिति स प्रथममय, तिच्छ्ये सनिघ्रोरिति स मध्यमय, तिच्छ्ये सनिघ्रोरिति स चतुष्मयोताति त्रिको तिनुतिः")—धर्मि ( ता० पा० २.१.१।)। पश्चाय मर्; । "उपासे नायता नरः"—धर्मि यः प्रथमः दृष; ,, "द्रविधानत्वाः"--धर्मि यो दितिरोः द्रष; ,, "प्रथमान्त्र ते जने"—धर्मि यः: ततोियः तुच; , एण्युप दिभु द्वाकाशेशु जूठे ( च० पा० २.१.२२।)। विष्य-मानानं नवना सच्चं तिमि: पर्यायेनांनं कर्तार्यसन्। तद- प्रथमे पर्याये चिरु सुलोधु चाभास्तिसतिसु त्रोगो गात्यसः; , दितिरोः पर्याये मध्यमा कथि गात्यसः; । उत्तमे पर्याये चतुष्मयो त्रोगो गात्यसः।

धर्मि:—धर्मि द्वातीर्यां पर्यायः। ‘सनिघ्रोरिति’—धर- नेन गान सुपल्लज्ञे। तेष् योिश्रमकारोपिता गीतिकाशिवस्थोज- चायता ‘तिनुतिः’ सुतिमत्रार्थविशेषः। तट्टा तिकुरे: 'श्रातौ'— द्वेष्यं नामवेय तिमि। नेत्रृष्यूस्ोमिन तुःसोः: 'साधू' तेनान् 'भवाजतं' निवासं हार मतिलक खरसंबंधे प्राप्तितवाग्न। 'त' च वचः द्वेषा: 'वद्भावोक' खसूसिन्त लोकं 'खानविशेष मण- तित्रम्य तद्ग्रामात्तानु।

प्रथ पश्चाद्ध्वस्तोमिन सुतिः; ’द्रविधानत्वाः'— "तद्ग्रामात्तानु- स्य एन मध्यवर्तिति नो ज्ञास्तायायं न: कृष्णिः; स नास्तुतो तित- ख्यस्रुवायूति चतुर्द यु समि; तथेित; सं ति पश्चाद्ध्वस्तोमिन नास्तुताश्च सुतो स्वाण्डत, ते यथाकाम वङ्कानु"—धर्मि। पर- हणामार्काति स्वोसर्वः लक्ष्यं पश्चाद्ध्वस्तोमिन मारायते— "पर्यायः
हित्यरोति स तित्तभिः च एकया स एकया, पञ्चभो चित्त्रोति च एकया स तित्तभिः च एकया, पञ्चभो चित्त्रोति च एकया स एकया स तित्तभिः’’-द्वृत्तः (तात्र ब्राह्मण २.४.२१)। पञ्चायत सत्यः । दचाबायक सेवं चूमं विरास्तोनियम्। तत्र पञ्चायतसदृशः पञ्चायतः क्रचविशिष्ठ्रीयः, चित्त्योत्त्याहृत चन्द्रमायाः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः।

चन्न सत्यभोजन स्तोत्रम् सुतिः दश्यति—‘‘तम भद्रिंक्षः भाग-पुंख मधुमयती नोरूस्थायां म: कृविति; स मातुरो तितित्त दक्षिणवोत्त खुत हु भेजि; तते तेषा सत्यभोजन स्तोत्रम् सुतिः स्त्रोतां अवृत्तं तेषा यथावलिक मातुरो’’—द्वृत्तः। सत्यभोजनम् स्त्रूप्यं क्रमसङ्गीतस्य मात्रयते—‘‘पञ्चभो चित्त्रोति च तित्तभिः च एकया स एकया, पञ्चभो चित्त्रोति च एकया स तित्तभिः च एकया, सत्यभो चित्त्रोति च एकया स तित्तभिः च एकया स तित्तभिः’’—द्वृत्तः (तात्र ब्राह्मण २.७.२१)। चन्न पञ्चायतसदृशः पञ्चायताचिरमियः, चित्त्योत्त्याहृत चन्द्रमायः, चित्त्योत्त्याहृत चन्द्रमायः। चित्त्योत्त्याहृतां चन्द्रमायः।

एकविंशस्तोत्रम् सुतिः दश्यति—‘‘तं विभो देवस्य भागपञ्चकं एन मधुमयती नोरूस्थायां म: कृविति; स मातुरो तितित्त दक्षिणवोत्त खुत हु भेजि; ततेषा तं एकविंशस्तोत्रम् स्त्रोतस्य स्वान खुतों अवृत्तं, तेषा यथावलिक मातुरो’’—द्वृत्तः। एकविंशस्तोत्रम् स्त्रूप्यं क्रमसङ्गीतस्य मात्रयते—‘‘सत्यभो चित्त्रोति च तित्तभिः च तित्तभिः च एकया स तित्तभिः च एकया स तित्तभिः च एकया स तित्तभिः च एकया स
२०२

|| ऐतरेयब्राह्मणम् ||

तिष्ठति:—शतिः ( ताऽ माऽ २,१४,१। )। प्रथमपार्यांने चच्चे-
स्योऽनां तथा: सख्तपादः; हृतीपार्यांने प्रथमाणां: सख्तपादः;
ढनीपार्यांने मध्याणां: सख्तपादः; प्रविशिष्टानां तु तिष्ठति।
शोय नेशविंगपोम दृश्यत। पथ्यान्तु पूर्ववट्ट ब्राह्मणम्।

स्त्रोमचतुर्थ्य सुपर्स्तांतः—“एवेकैन देव ते देवा: स्तोती-
नापृतं सुताः सुताः स्वार्जप्त; तेन यात्राभोक मनस्वम”—शतिः।
परितिष्ठिनयां वनकारणां चतुथ्यां स्त्रोमां विवेक्यमाध्यम-
ाश्वाश्यं सुर्यायं विधते—“चतुः चैत्र चेत्र एते: तेव: द्वीमेचे: 
स्वतिः यथा यज्ञे”—शतिः। पर्यात्मैंधवश्चेत्रचेत्र विचित्रं धोते:
वितम्। “पाठ”-मन्त्र: ;—योगिनिद्रोमेन यज्ञे, स एतिसूतर्विरिप्
स्वीमेचे: स्ववीत।

प्रथुहातु: सर्गमरासिफाध्य विधानात् नेन सह सचिविष्ठा 
वेदितुष्टिः पत्त्य पवह दर्श्यति—“यथेन भीम वेदाती तु त 
स्वर्जते”—शतिः। यज्ञांनी चैत्र यज्ञे यज्ञे, गृहेनैव गृहायेचे 
‘एनम’ प्रधानः श्वे चेत्र: तेवता: ‘तम’ पापे वेदितारं विशार्दिवाण 
मतित्वांगर ‘चर्जते’ प्राप्तस्वेच्। ‘प्रति तु’—शतिः दौर्यम्याद्यस:।

वेदनामात्रेष्ठादृशिनामाणस्मान्कल्ल हड़वित्तु पुनर्वा:—“प्रति 
च वा एन मर्जते स्वर्ज चोक मभि य एवं वेद”—शतिः। वेदन-
मात्रेष्ठ सिष्ठितां पाले “कर्मभूम्यवातु प्रभूम्यवाम”—शतिमात्रे-
नालुक्यवैवर्यम् नास्ति। || ४ ||

शतिः श्रीस्मयायावार्तिं विविधाचार्य प्ररम्भायां चतुथ्यांचाचार्ये

चतुथ्य: खळकः || ४ ( ४२ ) ||

# “सर्गमरासिफाथ विधानात्” ्ते।
स वा एषोजिनिरेव यद्यनिषोमस्त यदुस्तुर्वः
स्त्रादन्यनिषोमस्त मन्नस्तोम सनं मन्निषोम
इलावच्चते् परोचेष परोष्प्रिया ब्रूव हि दैवास्त
श्चवतत्त्वा दैवास्तुतभि स्तुर्वस्त्रा्तश्रास्तु्स्तोम
संपत्तु्स्तोम सनं श्चवतिम इलावच्चते् परोजेष
परोष्प्रिया ब्रूव हि दैवां भय यदेन मूलं सनं ज्योतिमे्
ं मूहं मन्नस्तुर्वस्त्रास्त्राल्पिति्स्तोमं ज्योतिमे्
सनं ज्योतिलोम इलावच्चते् परोजेष परोष्प्रिया
ब्रूव हि दैवां। स वा एषो श्लावी जनपरो यदुकाततेवथा
रथचक्र मनगल मेवं यद्यनिषोमस्त यथैव प्रायश्चि
तवोत्तद्दनं तद्देशाभि यद्यवाया गीवते यदेने पूर्व
मपरं तदेन् यावस्तुरं तदेने पूर्वंन्दशेषेविव सपंशं
शाक्लस्ति न वि जानिति ततस्त्वारसाधिति् यथा
श्लावाय प्रायश्चि मेव सुद्यन मसाल्लि् तद्दासुर्त?
जितवायर्यं मेकाविंश मुदत्नं केन ते समे व्रि
वो वा एकाविंशक्षुत्रौ सोश्यो यदुभि तथो ढप्प्नाही
विति ब्रूवात्स्थेति्। ॥ ४५ ॥

● "यशवान्ति्" व।
● एषु झाएसु झात्तव्येपात्स। व पुचके।
चबाञ्जितोमार्किग्रिब्रेण निर्वन्धत: प्रशंसति—“स वा एवो
षभिनव यद्यमितोमस्य यदसुक्वंसत्तामाणि दोमस्य मलिकोम सत
मलिको महावचन ठहरायेच यस्य; परोषप्रिया सव ति देवा:”—
द्रवत्। योंयो मलिकोमोर्षिन्ति, स एव साधारत् ‘षभिनव’ स महरीर
भेव; त्रिमिन्द्रोमिन्सिविं: सवनेष्व विभव्य कृतोर्नियात्रित-
लात्। ‘सं’ क्रतुपुप मलिं ‘यद’ यश्नात् कारणात् देवा प्रसुवनु,
तत्सातू’ षभिनियम्स्तुतियात्राय द्रवत्: ‘षभिन्दोस्म:’—घोः
तवासात्। तबामुखः क्रतु’ परोषनाया आहिचुः सकार- 
तकारयोऽः कारावकारवादिया ‘षभिमोत्र:’—द्रवत् वैदिका भाषा-
चति। वर्षाण्विषे व्यवहितलात् भेंजःप्रतीतिसहितं नाम परोष 
मित्रायुहि। यश्नातिः ‘देवा:’ पूण्या भावावधाय: परोषनाय- 
प्रिया एव, तत्सात् कृतोरिपि तदुग्राम:।

नामान्तरसः निर्वचनं दश्यति—“सं यश्नात्या देवावश्वर्भिः
स्योमेयस्तुवस्याभिषुस्तोमस्य सत्ता सतुहोस्य द्वा-
चति यस्य; परोषप्रिया सव ति देवा:”—द्रवत्। ‘यश्नात्या;’
घोः।—सवत्तर षाणा भाविस्तु विभवेदीवातिः। श्रीमान
विश्वप्रशाद यस्य एकाविं द्येवं चलाय:। चतुष्टोमानमानिवर्ण-
चन्न पूववत्वोज्जनीयम्।

ष्वेतिष्टोमानमानिवर्णचन्नं दश्यति—“सल यद्देव सूहः
सत्ता’ ष्वेतिशून्त मस्तुवस्याभिषुष्टोयोत्समस्य ष्वेतिष्टोमस्य सला
ष्वेतिष्टो द्वाैचाये सत्ता; परोषप्रिया सव ति देवा:”—
द्रवत्। ‘ष्वाय’ मानसत्वाकारनां, द्वारतिः नाम कृष्ण द्रवत् 
शेषः। ष्वाय मलिब्रस्य सारस्य द्योकाप्यां मूल्यविहृत:।

* नामान्तरसः च, च।
तथा प्रकाशमानन्तर भोक्तिभूत। ते ताहं देवा पशुवन्;
‘तखाद्’ भोक्तिभूमन्।’ भोक्तिव: ‘दौम्प’ सुतिः यस्मिन् वाती; स
काज्ञोक्तिभूमि।’ पञ्चत वृषभवल।

नामिन्यथाभन भ्रम्य पुराणयाबनकराविश्वेन प्रमाणंति—
‘सा वा एवो पूर्वोऽनपरो वञ्जनातुवर्त्त्वा राज्जवक मन्नन्त नीवं
वदिसिद्धोसस्य वेये ग्राह्य नायम तपोदनर्म’—त्राृत। ‘स: एवः’
प्रक्ष्योम: पूर्वपररिहित:—‘पूर्व:’ चार्दिः; ‘चपर:’ चाल:; चापा-
तारड़ितो यज्ञातु:। वदा लोके ‘रज्जवक मन्नन्त’ पुण: पुण: परि-
वर्तमान्यसं रज्जवक्ष पय मार्दिय पन्ना रतिव विभाग: वर्त्तु: न
पशुवन्ते, तथापिद मन्नन्तितम (वासिररसियायेतद्वचनवन्त),
यज्ञात्रापि। नमु नायमीहिरिहिरिस; छधायोृत्तिर्लय द्रति
वेवु, मेवम:;—वासिररसियायेतद्वचनवन्त, तत्त्व याहं नायमीहिसं वमे, ताहं
वेनोदनवीयनौ वमे; तयोर्यानरमसायमाला।। प्रतिव विबेशु
मध्यवादादादामन्नरिहित: व्रतु:।

चक जये मनोदासानेन इड्यायति—‘तदिवर्ष सन्नगाया
गीवते;—यदसा पूर्व दर्दा तदसा वहुस्वप्ता तदसा पूर्वन्, पहेचित्र
सर्पसं मायक्ष्य न वि जानित: यतलाभवसायिति”—त्राृत। चबुङ-
रप्यु सुभाषितलेव गीवत द्रति ‘गाया’; यज्ञविलया गाया।
‘तत्’ तविसिम्तोमयायायाय: प्रायस्यन्यवोदननयोवेशविलेषेषेषेषे
वाचितेवा ‘यज्ञगाया’ ‘भोक्तिधो’ देवता: पवते। यदसा-
लाभि गाया। ‘चस’ चारिकोमत्स्य यत् ‘पूर्वम्’ चपरामुक्तपुः
वर्मान्यि, तदेववा ‘चपर’ समालिभ्य पर्वे; ‘यदु’ यदेवायः

* तायी: समानन्यथा कलात्।

1 “प्रेमः” य।
2 “प्रेमः” य।
‘चपरं’ समातिरपूम्, ‘तदु’ तेधेवांश ‘पूर्वं’ लप्प्रसपरम्। चादिकः
प्रायशीयवरधारिष चद्यनोनिवैति दण्डविद्वयोमथ्यत्वारिषविजयान्
तयोरकालोपथः। चायकनयोपरिषाणी पूर्वः प्रावचे रथपक-
हस्तान्तो दर्षितः; सम्य लगः हस्तान्त रघः। ‘प्रावचकः’-यचः
पर्यविकृष्टसायी। प्रावचः वाकः ‘सर्वं’
गमनम्, तथैवाय मन्नित्रम्। यः तु सर्वपर्यः तुम्हेन रुपचा
दंशनं क्षण नेच्छन्ति वाहत्यात्तीर्थिति, तव विंवर्यण्यिन्याति
जायते; एव मद्यचर्चितिर्विष्कङ्करं चरोः। सम्य विंवति प्राय-
चोरोंदध्यनोनिवैति: ‘यत्तरं’ कर्म ‘परस्त्रात्’ पवचारः, यत्तरः पूर्वः
भावीति विं ग्रापि न विभार्यति।

चस्या गायकायात्वां संञिं दर्श्यति—‘यहा श्रोवांखः
प्रायश भौव सद्यन सचित्रितः’-दर्शित। ‘चस्या’ चम्पौद्रोपसः
नाभां प्रार्थो गायतः; एवम् ‘हस्यनं’ समाचारः: ‘चस्तु’ चचिकः
अवतोलयः।

पर चादिकाशिष्य समावयति—‘तदादिकाशि चिन्तायायचः
नैवाविनं सद्यनं, सन्ते सर्वं दर्शितः’-दर्शित। पूर्णादिकाशिन्यः
क्षोमः प्रातिशवानाय प्रयोंवालात् ‘प्रायशस्’ चप्प्रसपरम्, एव-
विंशत्योऽसूवनाय प्रयोंवालात् ‘हस्यनं’ समातिरपूम्।
‘सन्ते’ चार्चिते ‘ते’ प्रायशोद्धने ‘सन्ते’ भवता मिश्वाचेयः।

तत्र परिचरां दर्श्यति—‘यो ता एवकालिन्यं सोऽक्षोऽ
वटुवै मझी दशिनातिति ब्रुवायातेनिति’-दर्शित। वोव नेकालिन-
स्मोदितः, एव बिन्द्यववनः; सोमलावार्षेः तयोरविवचत-
लातः। ‘चो’ चचिक च ‘यतु’ चप्प्रायाराषात् सोमध्यायायभृतः
‘छो’ दशी, ‘चचिकं’ दशिलहवमसुती। तत्र भगुर-सोमा-
यो वा एव तपस्वियोगरिष्ठोम एवं साङ्गस वहैवाचा संस्कारस्यास्य: साङ्गि के नाम साङ्गस मात्रास्तर-ङ्गास्तरेयोंयथेऽवत् प्रात्यामान्य एवं माध्यांतिन्य एवं तत्वियस्वय एव सु ्च यज्ञसाधनो प्रमायको भवति वद वा इर्द्ध पूर्वां: सवनयोरस्वतरमाध्यांतिनि तत्त्वाशेषं मात्रो यथा बहुलाविष्ठि। च यदीसं तत्वियस्वय एवरस्माण्यतमस्वक्षरं तत्त्वाशेषं माध्यांतिनि दीर्घार्यानि भवति तथाहि यज्ञसाधनो: प्रमायको भवति तेनास्तरस्माण्यतमस्वक्षरेयोंयथेऽवत् प्रात्यामान्य एवं माध्यांतिनि एवं सु ्च यज्ञसाधनो
प्रमायुक्तं भवति स एत मेव यस्येशानुपवार्तेः सत्
यत्रा वा एव प्रातःदेवत्य भन्ते तपति तस्मानः
न्द्रया वाचा प्रातःस्वप्ने शशिषु तद्रामेश्वर वलो-
यत्परि तस्मालोक्ष्या वाचा मध्यन्दिने शशीषु
यद्राभिषिरा केवल बलिठि सम्य परति तस्मालोक्षि-
तमया वाचा तृतीयस्वप्ने शशी देवं शशीबन्धि वाच
इशीत वागिन्य श्रवे यथा तु वाचोत्तरोत्तरिक्षो
तवेत समाप्ननाथ तया प्रतिपद्येतात्त्वन श्लोकसम भवति
स वा एव न कदाचनाच भेति नोदेति तं
यद्रा मेतीति मन्यको ईश्वर एव सदत्वा
मिथ्वायाल्पम् विपर्यक्षते रात्री मेवायास्तात्कुष्टे ईश्वर
परस्ताद्य यदेन प्रातःदेतीति मन्यको रात्रेव तदन्त
मिथ्वायाल्पम् विपर्यक्षते ईश्वरावस्तात्कुष्टे रात्री
परस्तातु स वा एव न कदाचन निपोखति न ई
वे कदाचन निसंते त्वतेत ई सायुज्य सहःपतत्वा
सलेकतां मयुते य एवं वेद य एवर्षेद। ६ (८४)।

इधे बैंतेरवाल्पम् तृतीयपतिष्म्वानं चतुर्थिराध्यायः।
दिनिप्रवा। तयोरंदिनिप्रवा। सहस्यलाल। वर्षं साम्व
भिति, तदुद्धये—'एक'। भिन्निप्रवा: पादिकर्मवत् 'तार्'; यथा
शालिणी शाल सह वर्तते, तथा; 'तस्म' भिन्निप्रवा मध्ये एवेन?
नाशा चेवु 'संतापायेतु' समाप्येतु। तस्मादिनिप्रवा
'तार्':-प्रति कलोग्नां सम्ब्येतु

इदानी भिन्निप्रवायाहै लर्ता विनिवेधि—'तेनाग्निप्रवरमासा-
बरेदुष्णाय प्रात्सिववन एवं मात्मिन्दर एवं दत्तीयस्वन एव
सु च वज्जमानो प्रमास्युको भवति'—प्रति। यथार्थक मधः
सवार्बेदन्ताहुः यस्तो, 'तेन' कारणेन चेवु यमुनिज्ञानः
'पादिकर्मवता:' लर्ता सहुवेशं शतारुसरायुः स्मव्यं पर्यः
बोधणा: 'चरैये!' चतुर्गितेषुः। यथावृत्त प्रात्सिववने मध्याराहूः
मायाब भड्ढाकातु पूर्वकालसब्बाहुलानाय पर्यायसः लावति लर्ता,
तर्त सत्यसरिपि चेवुः। 'एव सु च' चनेनेव प्रकारेष्ट मने-
स्वरुपाते ब्रति बुद्धिसमाधानेनाक्ष्योपाध्यायावर्मानम्: 'प्रमासुकः'
ि भषणुरंहितो भवति। विपरे वर्षं दश्यस्यफति—'यथा वा देवी
पूर्वोः सवन्योरसब्बरमाशारसति, तस्मादेदं प्राचीर भामता
वृहद्विहिका, पर्यवेदेदं दत्तीयस्वने सब्बरमाशारसति, तस्मादेदं
प्रविशं दिर्घासार्ति भवति; तथा सु च वज्जमान: प्रमास्युको
भवति'—प्रति। 'यथा वै' यदि प्रधमिद्वितीयोः सवन्योः कान्ती-
शुनोऽभावावात् पादिकर्मवता: 'देव' कर्षो 'चरवित:' चतुर्गितेषुः,
तदानी 'तस्माद' तस्मादेदुवानुः धारंदिर्स्येदं हुयते।
वि मिद भिति, तदुद्धये—'पाचीर भामता:' पूर्विदित्वसिनीती
प्रमसुः: 'बहुताविहिका: बहुतिकज्ञे: सम्पूर्णे भवति। 'यथा
सत्यसरिपि वर्षं' यदि दत्तीयस्वने कान्तीस्योऽभावावात् 'सब्बर-

२०
मानता’ चतिलरवा युक्त: ‘इद्र’ बाहेर ‘वर्तित’ चतुर्विषयक, तद्वारूणि तथाकालश्रमभवान्वितव्रोधी स्थानिक द्वारा, — ‘प्रज्वलित’ पर्यावरणिकान्ति दीर्घारस्वाभानि जनमुक्तानि भवति। ‘तथा ह’ ताहथेन सच्चार्यत्वकथायुक्तमानव व्यतीतमान: ‘प्रमाणानिको मूर्ति’ चतुर्विषयक अन्यत्र द्वारा, विवेक बाबाने सुखा स्वप्न निगमयति — "तेनास्वरुपांमाणांसर्वं वित्यायाम नित्यस्वरूप एवं साधनाः एवं द्वातीयस्वरूप एवं मुह व विशेषनां स्मरणांको मूर्ति” — गृहीत।

शब निषु वखले ग्यक्रोतस्तरं अन्यायक्ष स्वाभाविको विधि, —
"सः एत उपेन श्रुतीकालो पर्यावरेत; यदा वा एत प्राच्यदेशार्क मर्यादा तपति, तथावाचक्यांको वाचा प्राच्याकरी श्रवणी यदाप्रक्षार वधीविषयक्या, तथावाचक्यांको वाचा बारहमिनी श्रवणी दयानिशेषी तरा नेवक बुद्धिश्चलम् तपति; तथावज्जिष्ठामानो वाचा वधीविषयक्या श्रवणी श्रवणविदा वाच द्रैवीत; यथेक यो; गुढा तु वाचीरसवरो-सरिष्कोपन्न वमानाय, तथा प्रतियुक्तमयस्वतां भवं भवति" — गृहीत। ‘सः’ होता ‘एत उपेन’ चार्दिल मुखाल्या ‘श्रुतीम विकीर्णेत’ यथावाचकदिल उसरीरोतराविक्षिप्ति तपति, तथावाचक्यांको विन्यासराविक्षिप्ति होता द्वेषु। “यदा वै” — खलादिर्मा तत्तदन्ते ब्रह्मविश्वाते। यक्षार्थि वाले ‘एतु’ चार्दिल: ‘प्राच्यदेशार्थि’ प्रातःकाल मनस्त्वमविन्दु सुदिवातु, ‘थथ’ तदवरीणी ‘मद्य्’ थथा यथा भवति तथा तपति; तथावाचकदिल मनस्त्वमवर्त्तनां होता प्रातज्जिते ‘मक्षया’ समवभांप्रेयतया वाचा द्वेषु। ‘थथ’ प्रातः-कालाकृत्ती सूर्घी ‘द्वातीति’ मनस्त्वमवर्त्तिनिपरमाविनिश्चिते मार्ग-सम्बन्धेनां गृहीति, ‘थथ’ तदानी सूर्घी बलीयो:’ प्रवर्त यथा संविधति तथा तपति; तथावाचरतापि ‘बलीयख्या’ प्रथमवर्त्तिनिश्चिता
बापा मातादिने सबै बेलूँ। 'चह' मधाकडापूर्वी यहा सूर्यः
‘चमित्ता भेटि’ पवित्राभिमुखामा गुहावासा मध्यसा ग्रामिन-गुडाम गधौति, ‘चह’ ददाली माहिलो बिविस्तारमें तपति
मधाकडापादपिन धबंत्रप्रबलकापो भवति; भूतो तिष्ठु बोधाभ-बाहुल्यात्। तपासदांना होता माताकिङ्कुकांगीरप्रदिप-चन्द्रमुखया वाचा ठाण्यवसने ग्रेवेत्। यथार्थ होता वाचः
‘पैकीत’ देवरों म्वेत्,— तस्म माहु यदि स्वाख्यदेवीपेश चधी-मांडे ता श्रामयुति। तदानी देव खंगिणा ढाण्यवसने प्रायः
‘सता; ‘एव’ ताने खंगिणा ग्रेवेत्। विमये बांधाविलिमीति,
तुम्हाने— यशानु ‘वाचे माहु’ वाणिज्याचारात्। तचाचू
‘यथा तु’ वाणिज्यावलुंबंवेव वाचा ‘फरोसतरिस्का’ फरोसत-रामिचकारामा भांति पार्क्षिक हुमार्काहते समापयितु हुमार्काहत भवेत्,
‘तस्म’ तथापिविविष्कुपेत्या वाचा यशां अतिपरेरत प्राचरे,—
न तु यशाना मोचाचनिमवेसे। तरमुखातिळणोपेते यशां ‘सुख-तम भिब भवति’ शुजितविज्झराष्ट्रियोनागात् भक्त भेव भवति।

नन्दु ढाण्यवसने लरा माहारेख भणे: खंगिणिति पूर्णोखुम, तस्म खेति खान्यावलेले समापाबत्र प्राचरे चर्चीदाश नियावत्?
चबाण्यसुदर वेकुलो समावामाहावामाहाति देव डवानिवेगात्— ‘स्
वा एव न कदाचारनाय भेटि नैवेदिति’—दिति। ‘सक्रमब:’ चर्ची-सर्वसाधारः, ‘चहा:’ चर्चीदाशः; न चि चर्ची माहारेखरापूर्णाशोयिधि विवेदिते।

बार्ष तारीण अतानां सूर्याश्रमव्यवस्थान: पलायनमध्ये—
“तस्य यशाना श्वेतिति महयो, एव एव तदानि सिमायामाने विमये-प्रवर्ते,—रात्री स्वाम्यास्तुटि० अतः परस्थात्”—दिति। ‘यथा’ यदा
प्राणिन: सूर्योदयादेवी सामपत्रीयगानां सूर्यो देवः भैतीति
‘तं’ सूर्ये मदक्षिंति मनवते, तदगुर्जी देवे ध्रुवमालसः। प्रकाशमलसः एव त ‘चन्द्र मिन्या’ समासिं प्रायः ‘चन्द्र’
मनोक्तां ख्रानां। ‘विपयस्क्रते’ विपयस्क्रते करोति। कथं विपयास्त 
द्रति, तदुचि—‘चन्द्रशास्त्र’ पालीते देहे रान्ति मेव कुष्टे, ‘पञ-
ख्रानां’ प्राणामिन देहे दस्ते कुष्टे। पय मयं। भैरवोऽदभिः
कृष्णादित्वो यहैवासिनं प्राणिनं दृष्टिः सूर्यग्निः, तद्रेव-
वासिनेय सुद्रुती यस्वक्ष्यते। यहैवासिनं दृष्टिः मनि-
क्रमं सूर्यः गते द्रति सूर्यास्त्र भैतीति तदहैवासिनसंविषयविषय।
पत्रासिनः देहे रान्तिंहस्यं, भाद्रिवेय गयचे देहान्ते
तद्रेवासिनः: प्राणिभिः सूर्यास्त्र दर्श्यादर्शिवति। एव च वित
सूर्यास्त्र विनाशश्चृतामया: कदाचिदिः नास्तीति प्रवचनः।
पश्चातेन भारेन सूर्यास्त्र ख्रस्पयोपातिसाद्वैद्यमाया दर्शि-
यति— ‘चन्द्र यदेति प्राराहेत्तीति मनवते, रामेश्वर चक्सा
मिन्याधामानं विपयस्क्रते; दहरेवास्त्राः कुष्टे राष्ट्रीय परस्तात्’—
द्रति। पूर्वेन देव ब्रह्मेयमु।
परामार्थात् प्रयत्नमयाभावात्यदुःखितति— ‘त वा एव न वदा-
चन निम्नोतिति’—द्रति। नििमोचन मन्यात्। एतस्योपकार-
कषायान कदाचिन्दैर्याधिकारिण क्षारवम्।
वेदं प्रस्यति— ‘न वै कदाचन नििमोपकेत्तेषु स 
शकुष्णं बहुः पापं सतोवण समुमुति य एव वेद एव एवं वेद’—द्रति।
वेददृश्यामयावो नामस्पुष्युक्ताविमम्। एव वस्त्री ताष्ट्रीये
श्रृष्टा पक्षेदेतस्तादिकवि शहावास-समानक्षुपल-समानक्षुकलानि

“प्रकाशमुक्षाः एव” एव, एव।
प्रमोदाय | न क सहस्रालोक समानबोधम् सिद्धार्थीति वाचनम्।
बदानिद्रिपि लघुहया प्रवगवनविद्विपि ततोष्कालयो नास्त्रतितिविव-
चवा समानबोधम् सुवर्तेन। चम्बाकृतयथ:।। (४४)।।

प्रति श्रीमंड़ायाप्राण्यविरिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतेवर्त्तमः मृतोत्तरां होतीयपरिवारां पठावाय:।
वचः संक्षेपः।। (४४)।।

वेदार्थप्रकाशे प्रकाशेन तमो द्वारे निवारयन।
प्रमोदायेन त्वो चाथू विपरितेन | ।

प्रति श्रीमंड़ायाप्राण्यविरिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
वर्त्तमानाम् श्रीमंड़ाप्राण्यविरिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतेवर्त्तमः श्रीमंड़ाप्रकाशेः। पठावायः।।
॥ भद पञ्चमाध्याय: ॥

॥ यज्ञी वै देवेभो ज्ञाया मुद्दकामत् ते
देवा भववनं यज्ञी वै नो ज्ञाया मुद्दकामोदन्विनं ब्रह्म
मन्व मन्विष्मानेति ते भवन्ति कद मन्विष्मानेति
व्रात्से च कन्दोभियंशहुवंस्ति व्रात्सं कन्दोभियं
रद्दीचर्यंस्थान्तं यज्ञ सम्भवतात्पि प्रभोः
समवायवर्षसंधायेत ताहि दीवीयवाया मित्रावात्मा नेव यज्ञं
तनवते दधि प्रभोः सं राजयाति त मनुवाय भव
सम्भवायंस्ति प्रायीयं सतनवतं त प्रायीयेन नेदीयो
ज्ञावगसंस्त तं कर्मभि: समतरणं तष्ठान्वतं मकुवो-
संधायेतात्पि प्रायीयं श्रवणं सेव भवति त
मनुवाय मन्ववायस्ति प्रातिग्य सतनवतं त
मातिग्येन नेदीयो ज्ञावगसंस्त तं कर्मभि: समतरणं
तदिकायं मकुवोस्त्त्रायेतात्पि प्रायीयं श्रवणं भवति त
मनुवाय मन्ववायस्ति उपस्त्रो तस्ततं त
सुपस्थ्येन नेदीयो ज्ञावगसंस्त तं कर्मभि: समतरणं
ते तिष्क: सामिषनीनूच्य तिसो देवता भयामसः
वर्तमानमात्रवेदवाचनांतः कृशः कुशः ज्ञाति कर्मकारणातः
तिस्व तेव यज्ञित त मनुस्याय सम्बन्धाय यज्ञवालसः
वर्षसं मनानुसं त मुपवसक्षणापुरुषं मायांग्नि
तत्र मनोविशेषं पद्धकारं कथाय ज्ञाति कर्मकारणातः
सत्यायनवर्षास्मात्मा हेमस्य वर्षसं तत्सत्वसं द्रष्टिपति पद्धकारं
सं ताहि भवतीति न मामस्युवांस्तिष्ठति नो ज्ञायाभेदिति
स नेघ्नवृद्धिवेद्यां वित्त्वष्ठायेति तानीष्ठवति
त मनुष्यं व्राणेष्यो न नक्षत्रोभिष्य सयुगभूत्याभेदिति
व्राणेष्यो वित्त्वष्ठायेति तथेति पञ्चापाठेतश्च तत्र:
सयुग्य भूत्याब्धेम्बो हद्यं वहिति व्राणेष्यो च
ब्रह्मभिष्यं।

भवेदम्: द्वादशमात्रां सोनिक्षेत्रस्य सुमय्याद्वृत्त्याः प्राणः पर्वतः
देवोऽधूः: संस्कृतं यज्ञविभिः संज्ञेमष्यमास्माध्यायी॥
पथितसबस्यास्वायम्यां वस्त्रायम्; तथ दशास्वायम्यान्: संस्का मार्गावानियोत्ततः—“बश्रोऽहऽ देवेऽबो द्वाय सुद्राासयम्, ते देवा
सहवृजः—यश्रोऽहऽ नोस्मायासुद्राास्तित्वं यत्र मर्त मन्निप्रमादः
थेति; तेन भ्रानम् जाय मन्निप्रमादः; व्राणेष्यो च ब्रह्मभिष्यं—
हर्षस्व राज्यांच छन्दोभिररोष्यंसङ्कालं यत्र मतनवतापि पत्रोऽसमयांवर्तकार्यात् दीपिकायाया मिद्दावाल मेव यथा तन्नते, तिप पत्रोऽसंयाज्यलियते; त मस्युभाय मनवाययान्`-चति। यदा कहारिकूमययथय ह्यवेतोराम्य निमित्तानाय-परक्ष: समु 'द्रवेषः' सवालोमल 'दद्रकारं' निम्नांतावान्। तवेयत्र सुन्नाने तस्त्रुपमः 'चप्राल्पम' पञ्चुदकारामस्तु। ततो देवः: पर-स्वर सिद्ध महुयान,–यदेतदुध हयमण्डलीय सुद्रकालीन, तदितुजम्बेस्य सर्वं 'चक्षुस्याम' देवेययि करवाम। तत्र यथा मन्वेययि मिक्षु-पायं दिवस्य, जलिम्यस्यमान्यं राज्यांस्य, तामागारि-प्रमांसन्तिः त तदेवेययि पालिन धिक्षित, तेन्वरोम्भिः; 'राज्यां' यज्ञाणमपि 'सदयाज्यम' दीपिकायेवद्वा संस्कर्तव्यं:। 'तत्र' क्रान्त-पत्र्य 'यथृ' दीपिकायेवद्वा 'प्रांशं' समासियवेवस्तं 'प्रतत्वतं' विस्तारितव्यं:। तं यथा मस्युभाय पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते; पत्रोऽसंयाज्यलियते;
नेन्द्रीयोऽन्वागळ्यसः कर्मभिः समलर्नः तस्यांवसतः मनुष्यस्याभावेनाति प्रायोधर्य गृहस्थः नेन्द्रीयाः समवायविधिवतवाः। ‘प्रायोधर्यां’ कर्मभिः ‘त’ पूर्वींत दीविब्रोबि गृहस्थः यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः। दीविब्रोबिनार्यां विनय व्यवहारमभाला प्रायोधर्य गृहस्थः लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः। ‘त’ देवः ‘कर्मभिः प्रायोधर्यां’ कर्मभिः ‘समलर्नः’ सम्यक्य लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः। दीविब्रोबिनार्यां विनय व्यवहारमभाला प्रायोधर्य गृहस्थः लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः। नेन्द्रीयाः समलर्नः लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः। नेन्द्रीयाः समलर्नः लघुसमस्य यथाभिम नेन्द्रीयाः समलर्नः।

प्रायोधर्यां विनयां दार्शिततः—“त देवतास प्रमद्वाट; त मातिषेन नेन्द्रीयोऽन्वागळ्यसः कर्मभिः समलर्नः तद्विद्वातः मनुष्यस्याभावेनाति समाधानमोऽद्विद्वातः मेत्र भवति, त मनुष्यस्य मन्वायन्य”-दृशं। प्रायोधर्याः पूर्वीं विद्विर्धोपिनां, तद्रत्स्य नेवातिषेषितसौं जस्त कर्मातर्पारतः। नेन्द्रीयाः पूर्ववेटः व्याख्यायन्।

प्रणवसथूऽ पृथुहेयं दार्शिततः—“त पृथुहेयं प्रमद्वाट; त मुपसंविन्द्रीयोऽन्वागळ्यसः कर्मभिः समलर्नः। त तिस्कः सामि: धात्विनेनः रूपः तिस्कः देवताः मनुष्यस्याभावेनाति पुरुषसमस्य तिस्कः एव चाि: धात्विनेनः रूपः तिस्कः देवताः यज्ञति, त मनुष्यस्य मन्वायन्य”-दृशं।

तिस्कः सामि: धात्विनेन धात्विलाययनं दार्शिततः—“पृथुहेयं मीनः रुपः तिस्कः एव धात्विनेन तिस्कः देवताः यज्ञति, त मनुष्यस्य मन्वायन्य”-दृशं (भैरो ४, दैं।)। धात्विः सोभो विद्विर्धोपिनां देवताः। यज्ञ मन्वायन्।

प्रणवसथूऽ पृथुहेयं दार्शिततः—“त पृथुहेयं मन्वायन्; त मुपसंविन्द्रीयसमस्यां मन्वायन् यज्ञ मन्वायन्यापि प्रकी। सभ्याया-
एतरेयब्राह्मणः

यज्ञार्थात्मित्वापवसय धान्य नेव यन्ति तन्भते द्रवि पट्री: सं याज्यति"-द्रति। उपवससङ्क्रमे सोमयागमरीपवाचिलातु पूर्ववत्सलहिनि पुष्टेयामोघोमीपयपवानविशिष्टः। "तं पशु" देवा उपवससङ्क्रमि सोमयागदिनातु पूर्वेदुरू: प्रामुन्य प्रामवन्तः यन्ति समासिपयंति मन्नतिकण्णः; पट्रीसंयाजानपन्नतिकण्णः। दोषमेहिद्वशसीपपालनानवै नेव द्रश्यमः। यज्ञ मन्नतः॥

श्रास्तिः देवो हौरुश्वचनसं मन्नतवर्तिनिः विशिष्टे—"तस्कारमनन्त्वेऽपुर्णेऽऽसं कन्यासयो शनेकाराः शनेकारा मिवातुरूहः।"-द्रति। यशादशान्तोमीयायतु पूर्ववाचिलने उपवससङ्क्रमे दोषोत्यादयः। तस्काराः एतेऽपुर्णेऽऽसं दोषोत्यादुपवससङ्क्रमिः कन्यासयो अविश्वासिप्परस्यां दोषातुरूहः॥

भमवीमोयि पसी हौरुश्वचननदिनीरिसासाबलिं विशिष्टे—"धन्वः अभिनव द्रवि ते त मार्थसः दशादुपवसये यावखा वाचा यासम्योतः, ताव्रातुरूहः दाति स तर्कृ भवततोऽः।"-द्रति। वन्नसाम्र मनवोत्तराभावे सार चकारः, त मनवातुरूहः दर्शिते तस्कारे। दोषोत्येषे: सारसृताः प्रायामहिद्विषि;ः तदर्शिवा सोमवाणाय समिपवर्तिलातु। एव मातियादिः द्रश्यमः। दैहिक मुच्छोत्तराभावे मनवातुरूहे से देवा: ते सोमयागमः "प्रामुन्य" प्रामवसः। तस्कारासमानसे उपवससे भमवीमोयि पसी न्योता यावखा वाचा यासम्योतः यावस मुक्तस्चिनि मिल्लेन, तावता ध्वनिनातुरूहचं कुथ्यातः। तर्कृ तस्कारभमवीमोपासुकाले सा: सोमयाग: प्रासो भवततोऽः हौरुश्वमिल्लायः। लोके प्रमोजविद्वनि बवगो वा चिरकालिन प्रासे चति दुर्गयोतनायुज्ञनिना। वासोऽऽ्यणे ज्ञेप्ति, तददापि द्रश्यमः॥
টীকায়পথিকা ৫ ২

ট্রিশালমাসচার্য মহিন্তায় চ্যাবাচার্যাচার্য দর্শনেচ—
"ত মাব্যাক্তিইচ্ছা ন জ্ঞানায়তি। স নেত্ববিজ্ঞায় বিম্ভইচেতি।
তানীেতায়। ত মহুবার, রাজ্যচার্য চ কথার্থজ্ঞায় সাগর
ভূলাবাবায় বিস্তরিতি। তথ্যতি। তব্যাবাবায়তেহি যথা। সাগর
ভূলার দ্বিত্তীয় চ্যাবায়ী চ কথার্থস্মৃত”।

তিনেলে দেব্যে।

tেলে।

ন্তি। প্রাপ্যেণ মহুবার, 

dেবে।

না প্রাপ্যন ব্যাথায়

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।

tেলে।

না জ্ঞানায়তি।
वा मे द्वारे वा मा वृपौनिति तह तत्पराभिद्व यथा जाति न हैव तद्याजमां भुन्साय श्रैत्सेव गीर्षण विद्विद्वस्तर्गित्य कार्यत् उत्त वा मा न वाचितोत वा मे न यन्त्र वशस्य युक्ता दृश्यति तद तत्पराभिद्व यथा गीर्षण न हैव तद्याजमां भुन्साय श्रैत्सेव वानं यस्य भिक्षुक्ष्मा मार्गरित्य कार्यते यथा ह वा दृश्य वानान्मनुष्ठा सीमित्वशा एवं तस्माद द्वासातह तत्पराभिद्व यथा वानं न हैव तद्याजमां भुन्साय सत्येषां निवाशा मात्यान्नत्रेयात्स यथा मे एवं चिदंबास उपायमेतेस्वाति वामदेवाय श्रोऽन्न प्रायः चिदित्तिरितिः वा दृश्य वामदेवाय यज्ञमान्यानि श्रोऽन्नु अम्ब्लोकः खर्दी लोकलेखि चित्तरोमिन्ति धर्मः तस्माद अप्सरस्य श्रेष्ठान्त्रम विभज्जीयायात्सुधुः प्रत्या स एवेषु लोकप्रायां द्वाराविश्वानि यज्ञान्नत्रेयानि- तस्मान चालुतात्सो द्वारी चालान्नि स सर्वानु दृश्यि साक्षरं व्रज कालिण्य सुरिति ह खाराय श्रैत्सेवेणे।}
वाक्यः—द्वारिः। ‘गम्भीरः’ भविष्याविशिष्टं भोजणपाते खितम्
‘गोष्ठीः’ चत्रे प्रविष्टम्; ‘वानं’ सल्लुदरे प्रविष्टं पुनःसिद्धिम्
ताबेलके भौतिकं ‘द्रोहिः’ दुस्यभिविभिंचे प्रकाथाने;
अभादिश्यानीवानि भौतिकं वस्यानीक्षमः।

तथा जम्बुकानायं दश्याका विशेषति—‘तद्वैतदेव जम्भं,—
यदा प्रवृत्तमानं मार्लिन्यं कार्यत चत्व वा से द्यावुत वा मा व्यवहा-
रेति; तथा तत्त्वार्थेन यथा जम्भं; न हैव तद्वार्यमानं सुन्तिः’—
द्वारिः। बिष्णुवार्षिकां मार्लिन्यम् ‘भास्करं’ कामयते। भेनाभिप्रायेशे-
ति, नुस्च—मार्लिन्यां वश्यमासां मध्ये गति सति यज्ञमानो ‘मे’
महन् ‘चतु वा चुपात्’ विक्रिष्किनं वा प्रवृत्तेन, ‘चतु वा मा हुष्टीत’
पत्रवा मां प्रयोगाभिषेकं हहस्त्रा लघ मार्लिन्यं कुर्भितं हुष्टिते ‘द्वारिः’ एवं
वनवानस्मात: सनूं चवुष्णानात्त्वेकंत्रितो निर्देशा मार्लिन्यं
कामयते, ताक्रान्म कामयमानम् पुरुषं यज्ञमान मार्लिन्यं कार्यत द्वारिः प्रकटः; तदेद् ‘अम्भम्’,—यथा बोधि ‘अम्भ’ पारस्मिनं भविष्याविशिष्टं
मुखितालालितिरसायम्, तथा। ‘तथ’ तद्वैतेव यागे ‘तत्’ भग-
वन्मत मार्लिन्यं ‘पराक्’ एव निश्चास्मी भेव; ‘तत्’ तद्वभ मार्लिन्यं
वज्ञानं ‘न सुन्तिः’ न प्राप्तयति, यद्रो विकालो भवतिथः।

गोर्षं मुद्दात्रां विशेषति—‘चथ चैत्यदव गोर्षं,—विश्वभा-
मार्लिन्यं कार्यत चत्व वा मा न बायेतात वा से न यज्ञपेत्यं
कुर्भिद्वृत्तिः; तथा तत्त्वार्थेन यथा गोर्षं; न हैव तद्वार्यमानं सुन्तिः’
—द्वारिः। यज्ञमानो यत्रिन् चामे यज्यते, तथा ब्राह्मणां गोर्षो
‘भाप्तीः’ प्रामूलः प्रयोगकालिकाः स्वतिताः, त मार्लिन्यं
वर्णितं प्रवं यज्ञमानो विशेषति। भेनाभिप्राये श्रैति, नुस्च—
प्रवं महा प्रभुमित्य हें मन्त्रां वाचार्यार्य मा वाचिताः; प्रज्ञेदानाः
येव यश्नवेशस् यन्नविवाहां कुर्थ्यात्। तदुभस्य वा भूदित्वनिनामः प्रायोक्ष पत्स्म्ब्राह्मिक्ष्यं लेन प्रभुश वारत कारयत म्हति यद्विष्ट, तदेदत्स गोर्षस्,—यथा लोकः गोर्षस् चन्दरक्ष युज्मान-गोर्ष न भवति, तथा। 'तः' तियम् याने तहती भौतिधार-प्रयुक्त मालिव्यम् 'परार्जे' निकाय सेव। 'ततू' ताद्ध यथोऽक्षोऽर्जितेन प्रभुण्य कात मालिव्यम् यज्ञान्यां न पाध्यति॥

वास्तं दर्श्यविला निवेदति—"हृद्यैत्येव वास्तं,—यदम्-शशक्ष्य मालिव्यम् कार्यन्ते; यथा द वा चद्व वातान्वितुषा धीमयस्त, एवं त्मायान् देवान्त तत्परार्जेव यथा वास्तं, न हृद्यैत तद्यज्ञानं भुवनित्रि"—द्वित। य: कसिद् प्रुद्यः प्रयोगकृक्षेत्रो-दिप: केन्तिक्रियाय वाद्याय विविध्यते, ताद्धास् प्रभृतीमानं यज्ञानम् यश्नवावस्थादिस्तव्यासिलागिमान्यायवाद्याय-हारायण मालिव्यम् कार्यन्ते द्विति यद्विष्ट, तदेदत्स वाक्यम्। ततेव निदर्भेन सुखते,—यथा लोकः मनुष्य: 'वातान् बोमकेयः' वास्तं दद्व कम्बल मेन्तिद्विति निहीतं कुर्ये, एवं देव: 'त्मायान' प्रभृतीमानान्तदार्श्यास्ते बोमकेयः। ततो यथा लोकः वास्तं मिति निकायस्य, तथा तियम् 'यत्र दद्वार्जित निकायस्य। तत्च यज्ञानं सर्वेदा न पाध्यति॥

वर्ज्यवेनोत्स सिविद्युः सुपरस्सतरि—"स एतेऽस यथासा मासं नेयत्"—द्वित। 'सः' यज्ञान: 'एतेऽसः पूवेऽइतासं घनमापन-भयेलिभिन्यस्तानं तयाया मालिव्यमावेन मननपेता मयि न कर्यत्॥

चय प्रमाद्यतस्य प्राययचिसं दर्श्यति—"सं यथोत्सथं तयाया भेदं चिद्रमाम मञ्जामवेन्न्माध्य वामदेव्यश्स्य प्रायसचिः।"
चत्तीपातिका । ५ । २ ॥

२२२

-प्रति । यदि बजारितू 'धत्त' धनकम्पटादोलं द्वारां मधे वर्तमानं तं पुर्वम् 'एकावित्त' एक मध 'पुष्कराम्' चबुचिन्फोर्म् 'स्वाभवेत्' प्रमिन्तिकारिण्य मवेत्, तदानीं 'तस्म' वैवध ध्याविचित्रितरित्व। जुनकाठित, तदुपाते—'वास्तेब्यास चोते' वास्तेब्यासमहर्षिणा द्रष्टः साम वास्तेब्यासमेव, 'काया नविलिष प्या मुदत्'
-रेखेन्मुख भृषुत्तमः ॥। तस्म साम ठौ गायत्री चितः

dह्यपौर्वगुप्तधारिणः प्रायविचितः ॥।

उष्ण साम प्रम्यवित— "हर्द्व वा हर्द्व वास्तेब्यासं, जयमान-चोपो भक्तविषः खण्डी लोकः"-प्रति । जयमानमस्तु दोकिः
'खच्चविः', 'चबकश्चिकः' मुलिपदम्, 'खण्डी' देवलोकः । 'हर्द्व द्रे' चक्षुबलदय मिर्द सर्वपीडं 'वास्तेब्यासं' "काया नविलिषं"-रेखेन्मुख भृषुत्तम मिर्द सामगानां प्रसिद्ध वास्तेब्यासं साम (गीता गावो
ः १ । २५ ।)

तद्विन् सामिष्क वास्तेब्यासं प्रायविचित्तप्रकारं दर्शयति— "तत् चतुष्म
रेघरेग्नें; तस्म च देश उपक्रम देवावामाम विज्ञातवां युक्तवः
प्रति"-प्रति । 'तत्' वास्तेब्यासं साम 'चतुष्मरेघरेग्नें',— "काया
नविलिषं"-रेखेन्मुख कृत्वां ग्रामंदिक्येन भुजितानि । तस्म च इत्यसः
विश्व वार्तृक नवेक विद्वाच्चवराचि चवेचितानि । "वभमेछु छः"—
प्राथेतस्मा मूलि युक्तवः प्रविष्टाय सत्त्वावच्चवराचि, चतुष्मरेघरेग-
कृत्तमेव । 'तस्म' वास्तेब्यासासाम प्रमिन्तिक सोते 'उपक्रम'

* "वास्तेब्यासासाम"-प्रति पाण ४ । २ । ५ ।
† गीता गावो २ । २ । ३ । ५ । गीता गावो ४ । १ । २५ ।
†† गीता गावो १ । १ । १२ । १—२ । जो गावो १ । १ । ५ । "तो भे सस्त्र चंद्रेदिग संहारित
वास्तेब्यासं समां सैरं द्रष्टः"-रेखेन्मुखः त सत्त्वावच्चवराचिः । तां गावो ४ । ५ । १ । १० ।
हरि प्रकाश 'भागान' खराबन 'पुर्वः'--प्रतिवेद 'वेदा विभ-झोयात' प्रत्यक्ष विभाजन एककास्मिन पार्थ प्रथिपेत। तथवा—
"बभी रू पः लक्षिनां रू, परिता जरितां व, मात्रप्रायसु-तिमि: शः"--प्रति प्रशिष्य गायत्रेः (भघा०११२१२३१)

एकादशकारेयकार्थे वैभक्ताधिकार दृष्टयौः—"श एतेषु लोकेषामानं दृष्टान्यस्मिन् यजमानलोको प्रतिमिस्त्रवमावसं दृष्टिः
र परे वर्गा परे वर्गा दुरिरिः समेती"--प्रति। 'शः' श्रावायशातो यजमानः "एतेषु' लोकेषामानं स्नायती। त एव तु जोका
महानिखुलार्थे आर्टसियतिः। 'शः' यजमानः जोका दुरिरिः
दृष्टिः प्रभरम् 'बधेति' प्रतिकामोति।

यथा अम्लितम महादशर्याच्छेऽः विषय विनीतारोपिणेति से
विषयः—"भयं यदि समृद्धा रज चलितं झुरितं र शाराबं
वेदयेदेवेति"--प्रति। होवादयः वसलिजः यथापि "समृद्धा
रजं रजः यजयायवादिपर्वते राववेशेकं रहितं एव सूः, तथापि 'एतत्
पुरुष कृत्रिमकं सख्तो जयेदेवेनैतिः बुद्धिराधा एव।" || १

प्रति श्रीमान्यकार्तिकार्थविविष्यते माधवायि वेदार्थनिः
एकादशकार्यकार्यविविष्यते प्रणसायि
हितिभूः क्रणः || २ (४१) ||

|| पाठ तात्त्यः क्रणः ||

हंदांसि वै टेवब्यो हस्य मुद्रा गीतानि चच-जञानि यथाभवति तिष्ठति यथाभवो वामतरो तोषिवान्-
मिठेदेवं तेषा एतं श्रैणोहवं पशुपरोक्ताः मनु
देविका फलंशिषिः निर्विन्दोः धारे पुरोक्ताः दाबश-
कपालं यो धाता स वषट्कारोः जैनमैत्यं च चं वानु-
मति: सा गायको राकारं च चं या रात्रा सा
जिद्धुः सिनीवाल्के च चं या सिनीवाली सा जगती
कुऽ चं चं या कुहूः सानुरुस्वेतार्जु वाव सर्वाधि
खन्दासिः। गायरं नेषुभं भागं मानुषसां मण्डवाले
नेतानि हि यथेऽ प्रत्म सिमव अस्त्रणं एतैं वा
ष्ल खन्दोभिर्भजतः। सर्वेण्यकन्दोभिरिदं भवति य
एवं बे: तहे यहदिः माहुः। सुधायां ष वै वाजी
मुहितो द्वातीति खन्दासिः वै तथुधायां ष वा
एन्तुं खन्दासिः द्वधाकानुवालिनं लोकं जावति व
एवं बे: तद्वैः चारुकारडारं मैव सर्वाधि पुरातात्तुर-
साधस्य्यैः परा कन्तसुर सर्वाधि मथ्युनं द्वातीति
टुडः वा चालुरामसि वा एत्तात्र वि भावे यव
समाने व राग्न्यं समानेत्रहस्तितति यदि ष वा
शयि वसा ऐत्र जयां: पतिर्वित्त तासां मथ्युनं तदब-
हस्यं धातां पुरातात्तुरं तदासु सर्वाधि मथ्युनं
द्वातीति नु देविका वाचार्यम।। ३ (४७) ॥

० "बक्साक" व, च। एव मनार च।
पूर्वत यद्र ब्राह्मणेण कम्मोभिषय सुगुणः सूला श्रव्य वषड-लुम्मः; तद्र ब्राह्मणपुस्तको वषडविशिष्योमिहितः; पथ कम्मः प्रयुक्त विशिष्य माहः—“कम्मांसि वैद्वेद्येऽहम सुद्रा आमानि अवजनाद्वृत्य यम्मा तिष्ठन्ति, यष्ठास्स वास्तरो वैविष्णवितरयंति; तेषां एतं मेत्रावरणं पञ्चपुरोक्षाय धनु देविका द्वीप्यि निविर्याप्त।” *प्रतिः। गाययाराट्रीलिन कम्मांसि देविभो ‘हम सुद्रा’ स्वावलिन्यं कला श्रम प्राम्य यम्मा अध्यात्त ‘अवजनाद्वृत्य’ वापिष्मश्च भविष्णूः तिष्ठन्ति। यष्ठा केवलो काबिद्याः वा, गद्वमाभाया भृकृत्या जातः ‘प्रज्ञातर’ या ‘जाविद्याः’ भारवर्णं कत्ववान् ( चन्द्र ) दूरदेशे वहनेन यम्मांविधेयं, एव मेत्रानि कम्मांख्यअः; ‘तेषां’ यभेश्चः भगपरिवर-धारायथेऽ द्वीप्यिन्ति निविर्याप्त।” *द्वैविर्याः—प्रतिः तेवथा द्वीपिरयेष्वास्ताः समान। कविन्द्राः कलेन निर्वाप द्विति, तदुपयते—यम्मानावरनार्थे योधर्म्म ‘पहुः’ चन्द्रवशाल्यः, तस्म यथाः समस्यामिनयावरं द्रेष्टाताः यु: पुरोस्त्रायः; तस्म ‘चार्ण’ तसोपवाचुत्ति वषयांसिर्याप्त। तत्र प्रयगम कर्मिन्त्यं—“धरो तर्यं पुरोस्त्रायां हात्यकाराणं, गो भास्ता स वषयत्वायः”—प्रतिः। धारानाथे देवेय हाद्रशु कपालेशु संक्रातं ‘पुरोस्त्राय’ निविर्याप्त। योधर्म्म धारानामको देवः, व वषयकारावर्ष्य; तेन पुरोस्त्रायेन वषयकारावेठायाः: खमोप-गफळति।

हितीयं द्वीपिरयेष्वते—“पशुमन्यं चचर्म, यासुसमि: वा गाव्यौ”—प्रतिः। “कलाहिनी सावसमि: पूर्वस राका नियाकरे”

* गाययाराट्र उदव ग-प्रके।
† “पञ्चपुरोस्त्रायां समस्यामिनय देविका द्वीप्यि निविर्याप्त यज्ञशाश्चे”—प्रतिः काबा १५. ६. १०२।
धति (चर्मः १५.८.) धमिपाणखर्द्वीर्यंबृह्म्णा पूर्विष्मा ‘चनु-मर्युः’ हस्यवाचा । तद्धमिपाणखर्द्वीर्यं भैरवाया भयि तत्रेव नाम ।
तथाभाषातुस्मर्तेश्वरीवासुरासीधिक्षितोऽषोंगुणक्षाति ।

ढतोर्यं हविविंधसे— ‘राजव्ये चर’, या राजा या चिदुप’—
ढति। पूर्ववदृष्ट भाष्येम्।

पतुर्वस्तेपने शिविरी विचिने— “विनोबासे चर’, या विनो-बासे सा जगते; कुले चर’, या कुले शालुपुप’—ढति। “सवं देखन्ते: विनोबासे, सा नेत्रेश्वरा चुक्ष:”—ढति (चर्मः १५.८.)
शमावास्क्षालेविध क्षमिष्टम् ।। तद्धमिपाणखर्द्वीर्यं भैरवाया भयि तद्धमिपाणखर्द्वीर्यं भैरवाया भयि
नामिति पूर्ववोक्षीयम्।

ढतरेषां बन्धा वर्ण विमारिषार द्वारणाय सर्वेऽष्वा सर्वेऽष्वा भैरवाया भैरवाया
सुख्स्वंद्योऽतुर्वत्सलायतावते वानिपरिषार श्रव्यमित्राय—
“पत्तानि वाव सर्विनः अन्नांसि,”—मायते श्रैवुं जागत माधुषम्
मन्वानाबेताति चिन यथे प्रत्सा सित्व विक्रमेद्—ढति। ‘पत्तानि’
सव मायवादोत्ति चलारिव सर्वक्षेप्रपुष्पांचि, ‘चनावि’ चष्झ-वादीति नायत्रादिबा मन्वानाबेताति चलारिव वर्तने। यात्रान्तराति चलारिव
वज्रयोगम ‘प्रत्सा सित्व’ प्राप्तिमाणिग्रेजेव िविचलेदे, तथाकेतद्वस्तुतत्वाशच मित्तेषां मुखम्।

* “धतोर्यं हविविंधसे शालुपुपाति नेत्यं; शालुपुपाति नेत्यं; या पूर्वैः
पोषितारी साधुरतिचैवार्थे सा राक्षसि विशालेष्”—शब्दादिव निष्पोषण ११. १०।

† “विनोबासे चुक्षेति देशप्रागाशिष्य नेत्यं; शालुपुपाति देशः नेत्यं; या
पूर्वान्त्यं सा विनोबासे बीरं च श्रूर्तिविशालेष्”—शब्दादिव निष्पोषण ११. १०।

‡ “धतोर्यं हविविंधसे शालुपुपाति नेत्यं; शालुपुपाति देशः नेत्यं; या
पूर्वान्त्यं सा विनोबासे बीरं च श्रूर्तिविशालेष्”—शब्दादिव निष्पोषण ११. १०।
८२७

एतरेयवाच्यम्

अन्तर्थाण्डन्यूर्मक सन्तुष्टं प्रवक्ता—“एतेऽह वा पूर्वः” चक्षुः
स्वाभाविकिणिः भवति य एवं वैद्य—ध्रित।
‘एतेः’ गायनमादित्यः ‘स्वं’ चिन्मादित्यः।

विषयसिद्धा क्रमसंस्कृतां प्रवक्ता—“तद्वै यद्व सार्गः;”—
सुभाष्यं एव वाची सुहितो द्वातीति गः; क्रमसंस्कृत वै तत्तुष्यानां
एव एवं क्रमसंस्कृत द्वातीति। वाजोभ्रे विवशेषमुव, तत्तुष्यानो
न्योतिषोगों वाची, य च सुहित। समवसफिश्च त्यहारम्
बहुं वेत्ते भगवानं अपवर्तीति गः। चनैन प्रवक्तारी ‘तदः’
तीथिवेद यज्ञारोपितानस्य बद्धो यद्वं वचन भविष्या चाँहः, ततुरु
क्रमसंस्कृत वै तद्वै यज्ञसामं सुभाष्यं चाँह्यं अपवर्तिति गः, तथा-
क्रमसंस्कृताः सार्गायते विषयसिद्धा द्वातीति।

‘वेदं’ प्रवक्ता—“भगवद्वायथायं शर्यं जयति य एवं वैद्य—
ध्रित। मन्नवायपि धातु मनस्मवृच्छयोपेतं बोक मानोति।

पन्त कन्यिकृतू पूर्वाय प्रवक्ता—“तदेव प्राणपल्लवमार नैव
तर्फासं पुरस्तात्—पुरस्ताताद्यथेव परि यज्ञसदाधु तर्फासं
मिसुर्यं द्वातीति। तद्’ तत्कन्यिकृतू क्रमसंस्कृताः सम्परिशारायं
विविषयाय के चित्तू कृत्त्व तूर्मविशेष एव मार्गः—‘तर्फासम्’ प्रशस्तावल्लिनिम
बोधितवानं पुरस्तात् पुरस्तावताद्यथाय धाताय सेवायुऽवेष्टेच परितो
यजेपू। तर्फासंहस्तायं पुरस्तार्दिति वीपसा कः। ‘तद्’ तेन

• “सुभाष्यं एव वाची सुहिता द्वातीतिविश्वार्थ सार्गः, त वैद्य तद्व प्रवक्ता; च
एवं क्रीति: प्रवक्ता चक्षुस्यानं भवति।” ध्रित १०. ५. ११.३।
+ “सुभाष्यं एव चनुस्य परिः वोमसा” ध्रित १०. १२. १।
$ “विषयसिद्धा” ध्रित १। ५.१.४। विवशेषम्।
वर्ष चालूविश्वास्योगवेष् ‘पाल’ सवर्णू सैदिवर्तासू मिहुनू सम्माद्यवत्

त सिंमं पुर्वपयं दृष्टवत्—“तदु वा भार्तुर्ज्ञामि वा एतप्यः
मिह्ये, यद्य सम्मानीभा बुग्भाम् समानेवण्यं यज्ञातीयं”-द्रति।
‘तदु वे’ तथेऽ पुरोऽज्ञविवे बेचिदिब्धवा एव माशु्;—‘यष’
यश्नू प्रयोगे ‘समानीथाम्’ एवविध्यभा बुग्भाम् ‘समाने जनम्
एकविध्यवासिने यज्ञम्, ‘तदेतत्’ चतुचानं ‘चामि वे’ चालूक नैव
‘द्रतिः’ सम्माने; प्रयोज्योगः चापूर्वपरोऽज्ञानेन्द्रविष्यात्।
चालूक्तात्श्रेणे प्रभुं पुरोऽज्ञाये “घाता
दृष्टवत् राष्ट्रीय—द्रति। पुरोऽज्ञाया, “घाता प्रजाजानम्”—द्रति।
श्रामाः। तथ य सपतिलमण भोध चतुचानं एवविध्यभा पुरोऽज्ञविवे
कारार्य यज्ञम्, तदानी सिद्ध एवमयं पुरातपि चतुचानं मार्शानं
नीयन्याः। तथां शति मोरसो यथा: प्रसं दानुं सम्मानं न भेदित्यनं।

यद्य तथाः गीतमिहुनसिस्मृ: चालूक्यमुद्रया चालूक्यमुदोय्यादेपाये
तत्सिलं शुपायदयति—“यद्य न वा यथपि दश्कर रा जयां:
पारिवारः तात्सु मिहुनु, तददशाः भारार्य पुरुषामुस्तति, तद्हि
सवर्णू मिहुनु दथाति”-द्रति। ‘यथासं न वा यथपि भोक्षे जयां:
‘दश्क न’ वल्लष्ष्णज्ञाया एव सुः; तथापि ‘पारिवारः’ परिवेक्ष एव
संपत्त्य तात्सु मिहुनु सम्माद्यवत्; तथा शति यद्य ‘चालूम्’ चतु
मलादीनाः पुरुषामुस्त भारार्य सशवेक यज्ञं, तदानोम् ‘चालू
सवर्णू’ चतुमलेवादिन्यु स एव एव घाता मिहुनु सम्माद्यवत्。

कार्यमाहोर्मसेद्विमृ: चालूक्यमुद्रया चालूक्यमुदोय्यादेपाये वियचिमिहुन।

|| ॥ देशिकानिर्बन्धसूतु ॥ हरिहरे पैति ॥ २१ ॥
भवे नामो शुरुः युर्जकाश्य मेकाकाप्रां व:
सूर्य: स भाताः स एव वस्तुवारि दिवे चर्चा वा
दो: सानुमति: सो एव गायग्यासि चर्चा योधा:
सा राक्षसा सो एव विष्टुब्ब गवे चर्चा वा गौः सा
सिनीकली सो एव जगती पृथिब्रि चर्चा वा पृथिब्रि
सा कुछु: सो एवानुष्टुब्बेतानि वाव सर्वांि अन्दालि
गायग्य प्रेमसं जागत मानुषु भूमि मनवानुष्टुब्बेतानि जि
यत्रेण प्रति सिव दियहि एतेि वा चर्चा अन्दितोभि
ग्यत्वत: सर्वानुष्टुब्बेतानि भक्ति य एवं वेदं तदादि
यद्वृत्त माधु: सुधायां भ वैं वाजी सुहितो रहा-

१ "यथाभूतमेव पदपर्रेताभि नस देविका इमीयः गिर्गापु: ॥ भावः ॥ ३-- पदार्थां भुक्तां रा तिन्त्रां भगवानां मीकाणी: कुमुः ॥ यथाभिमुखमेव भावः ॥ ३.१३.१३ ॥ "पदार्थार्थसर्वात्माणात्माविकराय तथापि पारं भगवानां भावः ॥ यथाभिमुखमेव भावः ॥ ३.१३.१३ ॥
तीति छन्दांसि वै तबुधायां छ वा एनं छन्दांसि 
वधायननुभवायिनं लोकं आयति य एवं वेदं तदैव 
शास्त्रं सूर्यं मेव सर्वासां पुरातत्तुरात्ताधिकेन परि 
वैषेषद्वामु सर्वासु मियुनं दृष्टातिति त्रदु वा भावु- 
ब्रजिनं का एतयो ख्रियं तयं यव समानीभव मूर्ग्भा 
समाने जन्तुतातिति बदि छ वा चपि वश्या दुवज ज्ञायः 
परितावं तासं मियुनं तदज्ञं सूर्यं 
पुरातत्तज्ञति तदज्ञं सर्वासु मियुनं, दृष्टाति ता 
वा दुमाण्डा चमुः च पुरुषं रूमा चन्ततरानाविस 
तं क्रम मानोति य एतासूभयतुं ता उधीर्गत- 
द्रियं। प्रवातिकास्मां सर्विन्द्रपैन्नेश्विष्टिमाखाः 
देवमा एव्विख्यास्तं। सर्विन्द्रपेदीक्रो हास्य विषे 
देवा चंद्रकोरं च चव मारमने उल मस्न्दैति ता छ 
शुचिर्चं शैलालायनाने वृहद्वंशाभिनतारिविः 
भयोर्षिन्द्र सर्विन्द्रायन 'तस्म हुमयार' गाद्यानं 
हड्डोवचेतं न मस्म राजन्यां देविकास्त्रेवीक्रो 
भयोर्षिनं समाहारायं बद्ध्यें रत्वयारो गाहत 
प्रति चतुष्पादिं ख्रियं: बधादास्ते पुषिनवार 
चासुः ॥ ४ (४८) ॥

८, ४ "दर्शिनामाचर" च।
प्रतिज्ञानी—“चन्द देवीनाम्”—प्रति। ‘चन्द’ प्रति चन्द नामां देवीसामान्यां देवतानामूः, प्रवीणिः निर्योजितिः श्रेषः।

तद्व दर्शनं विवर्णते—“सूर्यः पुरोढळान्म प्रेमकशिपणं,—
‘‘यः सूर्यः’ स धाता, स त्य स्वयं वयस्त्रार्’”—प्रति। ‘एकधार्यपार्श्व’
निपद्धितिः श्रेषः। सूर्यक्षेत्र पूर्वेन भाषकलप्पाम, तहस्तरा वयस्त्रार्नाः
पार्श्वस्वः चोपश्च तद्विधेयव्यापनयों इद्याः।

एष्टानि १ चलारि प्रवीणिः विष्णी—‘‘दिवे चसः,—या योः
सागुमति, सो एव मायेबुधे चसः,—योष्या: सा राका, सो एव
सिद्धुः; गोवि चसः,—या गोः सा बिनीवाली, सो एव जनकी
प्रवीणाः चसः,—या प्रवीणी सा कुपः, सो एवाउतुप्पुः”—प्रति।
प्रभुद्विक्षरं ज्ञातेयं।

एतेऽहि इत्यादि प्रमहार्येऽपि पूर्वीत वेदावाि (१२००) पुनर्थपि
प्रभ्यति—‘‘एतानि यव स्वर्गवीच व्यावांचि,—वायुम वेदांम जानत
मानुषुभ मनवता न्यायातानि पि यथे प्रतस्मा निव नियमत। यदेति
वा पाच ज्ञातिः धर्मवैविभास्कः; वेदाश्च मनविभिः भवति य एवं वेदः;
तस्य तदिद्वै माहुः,—सुखार्या १ वै वाजी समि देशाविदारः
न्यायांस भवति य एवं वेदः; तदेव चाहुः,—सूर्याः ब्रह्म वर्गां
पुरस्तातं—पुरस्तादाः परि यज्ञसः, तदापि वर्गस्य समुपः देशाविदारः
तथा वा चाहुः,—जामिः वा एतुत यान्ते ज्ञातातः, वप
समानोया यथा समाने व्यवृत्ती ज्ञातातः; यदिष्ठ वा वा जिमि
प्रभो देवार्या; रोकिताश्च विशुद्धव तदुप दशांस सम्बृः
परस्पर यज्ञ, तदादु वर्तमानु मिश्रण द्वारा"-प्रति। चामार मिश्रण खाने सुर्ख भिक्षेताराज्ये विद्वेषः। भवात् सर्व पूर्णयत्॥

देविकानां देवीनां च इविवां तुष्यं सामर्थ्यं महिमेश्वरं विगं दर्शनं—"ता या प्रक्ष्णा चम्बली चम्बला प्रमा चवतारामविवृव तं ब्राम्माण्यति य एतसुभविषुग"-प्रति। 'ता!' देवीनां प्रश्नः 'दिना:' द्राक्षे सुला: (२५७ छ० ४ पं) "सुर्ख चरोड़मन्द"-द्राक्षे या: प्रति, 'ता: चम्बे: प्राणयः

प्रभोकरः: (२५७ छ० १४ पं) "चाले पुरोक्षमन्द"-द्राक्षे देविका:। एवं देवीकारी देविकातावारा मुख, पथ देविका भुविष्म देवीतावारा मुख्ये—'चम्बे' पूर्णोक्ते देविका: सवित, ता: 'दिना:' द्राक्षे सुला द्राक्षे।। एव महाकाव्यतापासे विषय ब्राम्माण्यस्य एवविवाहितस्य प्राप्तिः।

तदादृ विकालेण प्रयोग पदार्थः॥

चय नैमित्तिकं सबूतं किंवते—"ता उभयगृहाविव: प्रजातिकास्मस सविशेषेत"—प्रति। प्रजाशास्त्रानं संन्यासो जातिजु जातिस्त। तथा च भज्य प्रेवते—'तवो ते मतविशः'—

उत्तमाः, चामगीः, राजशा:"—प्रति (१० सं २ श्रो ४, ४, ४, ६)।

तादिन नस्त्राः यद्य इति 'प्रजातिः प्रज्ञोष्याद्वस्थामथे' कामायते, नदानां तुष्य 'ता:' देविका देविका 'सम्यः' 'सविशेषेत्' सुदृढां सिद्धिर्प्रमुत्॥

श्रुत्वान—देवदात्ताः: गुरुशास्त्र, चामगीः—देवस्मिरिकः। राजशा:—चामगीः—

दिने, 'तना प्राप्ता श्रीवेंद्रा च मतत्री:'—द्राक्षे चाले चद: (भाषाः श्री० १२.८.६०)।

तना प्राप्ता श्रीवेंद्रा, तना उपस्थति वा—प्रति च याधिकर्षितः (शास्त्राः श्री० १८.१.४०)। 

श्राद्धाऽ श्री० २.५.६।
धनकामस्य समुच्चयं निवेद्यति—“नेलिविनामस्य”—श्रति।
धन मण्डलामास्य तु ‘न शरिवंपेत्’ संबन्धविधानं समुच्चिता
निर्व्ययों न बायोः॥

विपचे वायं दर्ष्ययति—“यदेना हविष्मास्य सर्विंपेदि-
खरो राशि विशे देवा चर्यस्याया च तथा मार्मनेव समानेति”
श्रति। विषा हविष्मास्य यदि ‘वनाः’ चच्चवो। संबन्धिता निवेद्यति,
ततमानुष्य ‘पत्र’ धनकामस्य विशे देवा: चविद्धपि ‘चार्मकोः’ देवता;
च-रश्मु मण्डोकिष्ठि समवो भवलित; एतदेकिर्त विषा हविष्मी-
वर्षे:। तत्र देवतव्यति,—‘यदै’ यशस्वेन कार्यवादायं चनायों
‘पामेन’ बायं भैं ‘पत्र मन्यं’ सम्पूर्वो विषा ‘मनसा ध्यात्वानुः,
धनरियों यागादिर्यं प्रशस्तवात्; एतदेकिर्तेन धनेन देवानो देवो
वर्ष्यते॥

धनकामस्य समुच्चयं निबिध्य प्रजाकामस्य पूव्वत चिन्हितं
समुच्चयाः’ मर्यवदेन। प्रण्यवति—“ता छ सविशिष्ठो गोपालायानो
हस्तुर्ब्रह्मस्याभिन्ततिरिश्वैयोऽयोघः सविनबापाः; तस्स छ रथयां
गाइमाणं हस्तोवाचेऽऽ मह सस राजयास्य देविकाय देवीशोभयो-
योऽऽ सममादय; यदेवेंद्र रघुसोऽहाद्य द्रवत चतुष्पदिः
सविनवः श्रवश्वर्त्ते तु उपसागर्यं भासुः”—श्रति। ‘द्रष्यः’ दुधा;
समोचिनपुष्पावलोपेता हस्ता: यस्स महर्षराजेन सविनसा, सोप्यं
‘शचिकल्’-नामकः; चम्कें दशोदकम्पदानेन मोहिन्युपेक्षे कारो-
त्वैति गोपालायननामा वाचिकिक्षुः, तस्सप्रयों ‘गोपालायनः’;
पूर्वीःजानामकः शचिकलः। ‘हर्व’ प्रभुत्वं ‘हुर्व’ धनं यस्स राशि
चोस्यं ‘हस्तुर्ब्रह्मा’ चविष्ट: ग्रन्वुः प्रकरयेंच्छ ‘तत्त्व’ निराकृतेऽर्द्धति
‘प्रभुमतारी’ कविड्राता, तस्स ग्वं: ‘प्रभुमतारिजः’; पूर्वीःको
हड़ुर्चः। तत्र राश्रो यथे देविकाः देवीनिमयः: 'प्रलयं'
चन्ने शाखोद्भविकरे 'समसायम्' सहसुखिन् मातिसाहिन्द्रि,
समुष्यावशाहिन्द्रि तद्रेवता देवितानन्दिनि। तत्रप्रसादद रघु-
वयः। राजपुरः: कौड़यः चले गाढ़े देवि। न ब्रेवम दृष्टि-
हळे दृष्टि: रघुगदे वाकः:; जिस्तु प्रत्यछद्दिसारः: 'घनातु-
क्वचिन्ता:' सर्वदा दुःखावः सुधातः: दुःखः। 'घनः' हड़ुरुच्छः राजः:
ते' तथाविधा एव पुष्पः: प्रीत्य भासुः: ॥ ४ ( ४२ ॥)

हारी तीमाक्षायाधारीः विराचिते साधकीः वेदार्थप्रकाशः
ऐतरेयवाच्यशः दर्तीयविधियाः पस्माधाः
चतुर्व: खण्डः: ॥ ४ ( ४२ ॥)

॥ चत पुष्पः: खण्डः: ॥

चन्दनिश्रों वे देवा भगवन्योश्चान्यां शुरुरासी
समावधः सार्वसूति न यावसन्ते तानू भरः भाव
क्षोभा' मयशान्ति वा भसुरा उक्षेषु स्त्रितासाः-
नेवां न काष्ठ प्रायातीति सोरिन सुषद्यर्छः यु
वायन्ते नेवा दुःखीतरा गिर दुःखसुरायः ह वा दृत्तरा
गिर: सोरिनिनिमपितासः निबद्धवेद्वित: किंविदेव मध्यः खानो
दीर्घः: पलितो वक्त्रतीति' भरः भावो ह वे काशो दीर्घः: पलित
चारस सो ज्वायितिनि वा भसुरा उक्षेषु
२२१ ॥ ऐतरेयाणाट्यम् ॥

खितासाने न कचन पश्यतीति तानविनिर्गितो भूत्वाभ्यवध्व्यधिनिर्गितो भूत्वाभ्यवध्व्यवसायामः सामाभवलस्याक्षमानं साक्षमस्य ्तदाहुः साक्षमेनोक्खानि प्रश्येद्वप्रशोधीतानि वायु तान्युक्त्वानि यान्यन्त्र साक्षमश्चादिति प्रमहिष्ठीयेन प्रश्येद्विख्यां प्रमहिष्ठीयेन वै देवा पशुराणुक्त्वेभ्या प्राशुद्धि तद्यथाहैव प्रमहिष्ठीयेन नयेन साक्षमेनेः ॥ (४८) ॥

क्षोदितियोमस्वावत् 'समसंख्' समातिरिदात् समविधः ।

"परिज्ञासी स्त्रयमिति उक्त्यः चोः च वाच्योऽगिताराम चति सम संख्यः"–दृष्टि ( चित्रे ५, ११३ १४) प्राध्याय-नेताभिषितलात्। तद्वानियोमस्वाभि यन्यावन्योहाकेन यत् समाति । चोऽद्वान प्रथमेवम् र्यन्योऽद्वितीयः । च चावर्दिपि पूर्वशिक्षा ।

नार्यास्तुर्यास्थायिकाः क्षोऽद्वितीयाः क्षोऽद्वितीयाः, तदनि मान्याश्यायिका माह–"परिज्ञासीम वै देवा पशुराणुक्त्वोऽवसायास्य समाविश्वायः प्रापतिः न व्यायतं, तानु भर्ताज ऋषीम्या मन्त्राच्युते वा पशुराणुक्त्वेषु खितासानेव न कचन पश्यतीति चोऽद्वितीय गुङ्गमइति ॥ यदा देवा परिज्ञासी मान्याश्यायः, तदनी भर्ताज ऋषीम्या उक्त्वाक्षायकानि समाविश्वायः साक्षमेनार्यावन्यरूपः । ततब 'तें' देयासात्त्रास यथेतु तुच्छोथ्या एवावसन, न तु देवा शोकाधिकेन बाहिति प्रासाः । तदनी स्त्रयोऽद्वान मधै गुङ्गमात्रे । भर्ताजः 'तानु' पशुराणः रेषसुक्त्वयापानमप्पत्तूः ॥ हस्तः


सत रावण-सिन्धुलित चसुरा: ‘सन्नेषु’ दोषविहीनो भाषिता:।
‘तत्त्व’ चहुरानु ‘यव’ देवना सतीशां मध्ये न कोषिपि
पञ्चातीति। तयोऽव ५ भरधाज्ञो खुरिनिरानसब्धां वेविविशाले-
वांविर्दु ‘वषीयतु’ नवनिनिहां खत्वानु।

स सिंहं मद्य: इर्मयति–“पत्रूयु प्रवाणि ते जन्व चैबेन्या
विर द्रव्याः या व द्रायाः गिरः”–द्वापि। ते धे वपे! ‘पद्य’ चाम-
अष्टेन। तस्य तु ‘सु प्रवाणि’ श्रोभनं बोले- बाबनानि।
‘द्रायाः’ देववाणार्यापरितित्ता: ‘गिरः’ चसुरवचाः ‘द्राया’ द्राय वरेन
प्रवाणेऽश, भुवंतरादिति दीपः। पिनामायिक (६० ५.१४.२)।
पत्राय द्रायाः द्राययति–‘चसुर् ऐ व द्रायाः गिरः’–द्वापि। चसु-
रेव्यो हिताः: ‘चसुर् ऐ’, ताय गिराः देववाणार्यादित्ताः, देवविठरोष्यथा
प्रवाणे।

तबाबिरायुः द्राययति–“चिष्क्षपिताहेव भद्रवीकांतिक-
धेव मद्य खरी शीर्षं: पञ्चाती: वषीयति”–द्वापि। भरधाज्ञानाति
यो: व मकि: ‘वा दिखना’ तवानीति प्रबाणेऽश मुखिषचेव चरवेतुः,
‘पत्रूयु’ चयं तु च चतिः: ‘विंतिनेषु’ जिष्माम वषीयति, छयो
हीचं: वर्षिणाति: द्वापि।

चिष्क्षपिताह्र्यक्ति तानि च काठिणारोति–“भरधाज्ञो च
गेय द्रायो तीर्थं पञ्चाती चाः”–द्वापि। अधेइयाः।

विंतिनेषु तवानीति पञ्चातीविनायु द्रायस्ब भरधाज्ञानारुः द्रव्य-
यति–“चो बुज्जोदीत्या वा चसुरा चक्षुषु वितानायो न
कवसन पञ्चातीति”–द्वापि। ‘सः’ भरधाज्ञो तवानीति पञ्चातीति,
‘द्रायो वा चसुरा चक्षुषु वितानायो न कवसन पञ्चातीति’।
पवेदायु आदेवम्।
প্যারোজুমুদ্রীত্ব সাপনমূৰ্ত্ত 'সাকসমক' -নামকৃত সাম যদিচি, তদেব নাম নির্কায় কি জনানিকারো ভূলাভাবধ্বনি, যদিচি-ল্যাউ ভূলাভাবধ্বনি সাকসমক সামাভবন; তাকাকাজ্বঃ সাকসমকলম্'—প্রত। সোফিববলেজ্জোসের বলা তত অর্থ থাকে মথাবারের ভূলা 'তাত' পসুরানু 'পশি' লজ্জা 'দ্রবত্ত' মতিম্বনানাগচ্ছাত; পসুরানু সুপরি বেগবত মামল। মন্দ প্রবং প্রসুরান মারিতায়ানগার্ধণি। যথালু যথোভ মথ ফুল তৈরি হয়ে পার্টি যথ্য বলা জিতবান, তাসেদিতুকালামাণানায প্রভূতায়ম্ এক্ষুকু বুদবাচি হলি (৫০০৬০১ ১.১.১৭) উষ্ণ সাহায্য বিহী (সোগ।৬০১১.১.১৪.) সাকসমক সিভি নাম সম্পন্ন ৪।

তথ্য সাহায্য উক্তুকৃতিনিষিদ্ধকালে বিখ্যাত—'তদাং সাহায্য গ্রহনেনোক্র্বি প্রস্যেদ্বপ্রকীৰ্তিতানি বায় তাম্ভক্রানি যান্থল-ব্যত সাকসমকাদঃ'—প্রত। তত তত সাকসমকাবিজ্ঞ সামভমিতা অন্য প্রস্যেদ ভিন্ন অথ মাই;—সাকসমকাবিজ্ঞ সামভ স্তব্ধানুপ্রাঙ্গনানায কানি প্রশ্নেত্র; সাকসমকাদায় সামান্যরেপ যান্থলাভানি স্তব্ধানো প্রভীয়সন, তাম্ভক্রানি ব্যাপ্তিন। তাসেদিত নিবিয়ে সামান্যুক্তুকবিনিষিদ্ধকাল দুই।

প্রার্থনার্থ বিখ্যাত—'প্রমিষ্টীকৃতেন প্রাবলিদঃ; প্রমিষ্টীকৃতেন বে দেহা পসুরানারুপস্য প্রাচুদদন্ত'—প্রত। 'প্র মিষ্টায় নাগধ'—শ্লোকো খচি (৫০০৬০২.১.২.১.) উষ্ণ সাহায্য

* নামোভিনি: মাত্মা ১.২১।
† বুদ মাত্মা ১.২.১০—১; মাত্মা ১.২.১৪।
‡ 'তথাত সামান্যে বীলাভি প্রথমানি'-বিলাবি উষ্ণ সাহায্য (৫০০৬.৫.)।
तत्तीयपतिकता ५ ६ ७

‘प्रमंडितयत’ (नेन्याला १०, २५, ।); तेन सांबीलुखाला ७ निधानबद्ध। वज्राभाषी तितानसुरान् देवा एतेन साखा चक्षुःयो गिराईतंतवतः।

एतयोऽ सांबलैःचिकाविहण्यं दर्शयत्त—‘तदार्हेव प्रमं-
डितयत नवेत् ग साक्ष्यमेव’—इति। ‘चचच’—कलघं मध्येन्यकर
निगेचारीपत्यं विकारण्यः; निपाताना मनोकार्यार्थः। तानकुक्त
कोलाविच ‘प्रमंडितयत’ साखा प्रचे, ‘चचच’ चचवा ‘साक्ष्य-
मेव’ साखा प्रचे। ५ (४५)॥

इति श्रीमाश्वानाचार्यं विरचितं माधवे वेदांशमनकः
एतेऽर्थालात्मकम् तत्तीयपतिकायं पदाबाचं।
पदमः खळ: ॥ ५ (४५)॥

॥ पदमः खळ: ॥

ते वा पशुरावेणविराज्योत्क्ष मङ्गलम् सी-
शब्ददित्तः क्राञ्च चेमानिति पशुरामोक्षवावरा
पुल्लि चेम्बीकृतार्जुनेत्राविवरा मेद्वाधकी-
स्तीतीलाक्रमे गंगातीक्रम ति तान्त्रिकम् ततो
मुद्रयतः ते वे ततो उपक्रमा पशुरावेणविराज्योत्क्ष
संस्कृत मङ्गलम् सी शब्ददित्तः क्राञ्च चेमानिति।

* ७० नाथ २३०, १७०, २५; जो नाथ २५, २५। नामज्यित्वं—नाथ नाथ २५, २५।
निपातवशमनकस्थान—नाथ नाथ २५, २५।
ससुरालोक्यावंशः दृढः चेलवृत्तः बृहस्पतिष्ठांतिश्च देवतांसर्वं ब्राह्मणां सूण्यसति न्द्रौष्ट्रि वां तानु बृहस्पतिसिद्ध ततो नुहेतां ते वै ततो उपहता पसुरा भक्तवाक्यार्कः श्रवणि सो हुः वीदित्तः कथां चेलानिते ससुरालोक्यावंशः दृढः चेलवृत्तिपुरुषस्तत्रालेक्ष्मावृत्तिवान्व्याय मष्ट्रावाक्यः नृत्यार्कः श्रवणां सन्तोन्द्रौष्ट्रि हि तात्विकायुधः ततो नुहेतां हन्नव मिन्द्रेऽदेवता। श्रवणे हन्नव वै सियुन तात्वादु हन्नवार्त्यानुष्ठाने प्र जाये प्रजाले प्र जाये प्रजया पशुभिष्येऽवं वेदान्त हेतैऽपोषियां श्रेष्ठोऽश्रेष्ठः चलार फलायायः हठः कचः 'सा विराह दृशिनि तहिरां दृश्यन्ति परिष्ठापनायं प्रतिष्ठायायं प्रतिष्ठापनायं'॥ ६ (५०) ॥

॥ तुरजसे तरसानी तृतीयार्कायां पञ्चमोऽवयायः ॥

कृष्णवधोऽहुः सामविशेषं विधाय पञ्चमसे पञ्चविशेषान्
विधाय मादी मेलारविषयं श्रवे किष्टं सूण्यं विष्टैं
'ते वा पशुशा मेलारविषयोऽक्यं मष्ट्रावं; गोश्रवीदित्तः कथां
चेलानिते ससुरालोक्यावंशः पञ्चम चेलवृत्तः व्याख्याताक्षणः
पञ्चमं मेलारविषयोऽक्यार्कं श्रवणां सन्तोन्द्रौष्ट्रि हि तात्विकायुधं ततो

६. "श्रीविशाल" २, टी० म, टी० प।
७. "नेष्ट्रि" टी० प।
उदेतात्—प्रति। चक्षुस्य ज्ञातोर्मित्रोमविज्ञतितावत् परिाः परिधि मनोष्टप्रमयो अनवा तत् अर्जु मुख्यपरुषोत्सुक्ये। तत चापस्य चाह—"उक्ष्यवेदिन्द्रोद्धमसमस्थान्यायत्नः वधमन्येयोऽराजान मयं रूपवति"—प्रति ( १४०.१५४। )
तत्र प्रथमसमस्यास्य चतुरवाच्य रश्य्य मन्त्रा, चक्षुस्योऽपि शाबा निराक्षतास्य पुम पुरुरा: द्वते मेतावसपत्व मन्त्रायम।
ततः तददानीः तदावलितः य स प्रभु दत्तदेवार्थ चलो भव्यवीयः—
सचुराशा मपनोदयः सम शायो उपेत्तितः; ततो शेषे शेष: !
युभावण्य मथे जाभार्थ च द्रमाः पुरुरान् प्रत:— मेतावसपत्वात्यु नोब्या नौ च पण्योद्य बारिष्टाव ध्रति।
द्रेशविन्तितो वास्यः
‘पहः च’ उत्तमीयोत्; शेषे दशः! लं शाहां चेतवयः। वश्यमेय
तथाकुम्भोलिनन्त तेषा मदुराशा मपनोदचार्मणुः एन्नावर्धाः
सुम शतीक्ष्मे मेतावसपत्व चर्मावर्धाः प्रमाणः लक्षितः। "द्रक्का-
व्या शुच समराय म:"— प्रकेतायाः प्रकुप्तः ( वेष ७०,५२।
एन्नावर्धाः; तेन तुः। दशः वश्यव 'नान' पुरुरान् 'तत्ताः
शाकाः ‘भुषु शुद्देतां' निराक्षताताः।

इतिते चमसमस्य व्रितिकृताः विवर्ते,— "ते ते ततो
प्रप्तता पुरुरा ब्राह्मणचार्मिन उच्य मन्त्राय! सो वायविद्वः
वश्यमे चेमार्नि” सुधारोब्यार्थाः प्रवाह पेश्यवृद्ध चक्ष्यरति-
वधादेवार्थावसाबः ब्राह्मणचार्मिनी चतुर्युस्यवि श्रंकातीमन्त्रः
हि तान्नु दशवतिष्व ततो शुद्दतात्"—प्रति। 'तत्तः' मेतावश्च-
ब्राह्मणिराजस्त भुशुरा ब्राह्मणचार्मिनिः मन्त्र मारितवतः।

 Tattoo मारितवतः—"रक्षणं भोध्यसितारणी ५नीयमसम्प्रेयितमस्य पुष्पविकारः।

  कृपया ध्ययसंदेशः—प्रति १४.१.१, ३।

३१
उदयपुरो न वयो रचसाना:।—बयतितु वस्तितिवस्तताकां स्वाक
गयं सूर्यं (सं १०.१५.), “प्राच्या भ मन्द मतयं: लवितव्:”—द्वितीय
एकादशायं मैदुः सूर्यम् (सं १०.४२.); तदुभयं मिति तदार्जनाय
बालमण्डलं सम्पदयं । तदेतदु बालमण्डलं श्रियत् । बच्यत्
पूर्ववदृश्योऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोঃ।

चतुष्णमयम्बमणं श्रुतं विषयं—“ते ते ते प्रथमा भस्मुरा
पञ्चायाकश्रोक्यं मलयं । सो प्रविद्ययं। काकाः चेमानितो
सुरानोक्ष्याः। प्रयं चेवि हर्षाशुक्लाद्रिद्वाध्यां स्व ach,
वाचस्तूतीयाणवनं। चंस्तष्टदृष्ट्रह तं तानु विख्यय तथो उदितानु—
द्वती। “सं वं वाणिज्य च सिमष्यं”—द्वार्यम् नेत्रावेशवं सूर्यम्
(सं १ ४५.)। बच्यत् पूर्ववदृश्योऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोऽयोঃ।

शुश्वाणो हस्ते वताकालं प्रारम्भयं—“हनं विनेक्ष वेदता:
श्रुते । हनं वे मिदुः, तदादु हनामिदुः प्र जाते प्रजाते“—
द्वती। प्रदेशस्थर क्षणम् युमा न्युवा वरण-हर्षाश्व-विशु-
द्वेशत:। द्वेशत:। हनं च लोकी श्रोतुपरस्त्वं तिमिदुमम्’
ताहायमिदुनातु चप्पः चम्पम्। मिदुम’ प्र जाते। ततो हनामसंयं
यवरमान्यं प्रजाते। भवति । वेदम् प्रयंसंति—“प्र जाते प्रजाता
पञ्चामिदुः एवं वेदेः”—द्वती।

महास्यं चायदा होलकानां ५ सौभागि विवाहं, पोतुंतूष्य
मक्कालराक्षि विवाहं—“प्रथ झैते पोतीयाण नेश्याण वरार
वयुतायाम: विद्येस:”—द्वती। प्रेयवस्यं पद्धसी सुखे “होता
स्वतं”—द्वार्यादि चितीयाणहे सन्न नूतनीहत्याजो, तथा
ताहेव प्रेयवस्य सत्यहवनसी सन्न नूतनीहत्याजो; एवं चलार

५। “प्रथ झैते पोतीयाण नेश्याण वरार वयुतायाम:”—द्वती चारो मे १.२.१०।
क्षत्रियाणाः; तेन सिनिला पौरवसम्बन्धेन्द्रसम्बन्ध च चैनीयाः
नेप्तृयाः भवन्ति। तदा प्रक्षिपतात्मत्त चैनीयां च, नेप्तृयां च; द्रवेयं ‘पञ्चं’ रच; भवन्ति । ॥

तदर्द्धज्ञानर्द्धसंस्कारं प्रयासंस्कारं— ‘सा विराज्य द्रियाः, तद्रियाः
वन्द द्रियां प्रतिद्वापयति प्रतिद्वापयति’—द्रति। ‘सा’ पूर्वीमा
समसंस्कारं: ‘द्रियाः’ द्रयस्सुखाः सतो विराज्य चक्रम्: सम्पादते; ‘द्रयावरा विराज्य’—जस्तुगुस्वम्बरार्। ‘तत्’ तेन द्रय-
मन्योगीच द्रियाः’ द्रयस्सुफ्पत्यां विराज्य चक्रम्: श्रवितं
प्रतिद्वापयति ॥। अभच्छसो श्रविषयपरिषमावृत्तम्: ॥ (४०) ॥

द्रति स्रोमक्षयाबाचार्यां विरचिते माधवीयेपदर्थार्थं
इतित्वावराणवाच सतीयपरिशिकायां पश्चादमाधवीयेपबे
वच: क्षण: ॥ ६ (४०) ॥

वर्गांवल्लभां महाशोभां निवारणम्।
सम्पूर्णाधरो देयादृ विवाहितमैर्महेश्वर:।

द्रति स्रोमक्षयां विरचिते माधवीयेपदर्थार्थं
इतित्वावराणवाच सतीयपरिशिकायां पश्चादमाधवीयेपबे
इतित्वावराणवाच सतीयपरिशिकायां: पश्चादमाधवीयेपबे।

* द्रक्षयांपिट्योधिनिर्विनितात् अविन्द्रोमि विहिन्द्र प्रात्: सवांविन्द्रावराणां-
पातितिविन्द्रेऽ, तदनावराणभिनिविनिश्चिताम्येकं च पश्चादविनिश्चिताय: समाधातात्।।

tववववववववव (१५४) ध्रति (सौ० ५०१.) चक्रहा
विनिविनिश्चिताम्येकं च।:

+ ‘साधूमोहनं”–विद्याभास चुकस्यमुक्तपत्रम् सत्राणवसम् (२३५–२४१५६) ।
“चक्रहार पश्चादवाच हृत्यो”–ध्रति तु भाषपं सौ० ५०१५२.४.२।
वशोक्य नेकादश(१)। देवविश्वस्योदश(२)। सोमो वै राजासुभिम्मिंद्रतुंहः(३)। देवा वा चसुरैः:
शस्त्र(४)। तत्त्वो वै द्रवेभ्यः शस्त्र(४)॥ ३ ॥

वशोक्यं, सौर्यं वै, शुन्त्रो वै, वैष्णवेष्टं श्रंसति,
द्रति नु दशः॥ ३ ॥

॥ द्रति वृत्तिका समासा ॥

• • •

२, ॥ भागः ३॥२३२४ द्रवेष्टं हर्षाद्।
|| एँतरेयवाच्चणम् ||

|| चषथं चतुर्थपञ्चिका ||

(तन)

|| प्रयमाभायसः प्रथमः खण्डः ||
तदायुः किं शोकशिनः शोकशिल्म सिंहि शोकशः
लोकाणां शोकः गृहाणां शोकशभिरवै
राज्येऽपि शोकशभि: म बौद्धि: शोकशपदः निविंदतः
तत् शोकशिनः शोकशिल्म मेव वा च चाँदे
भतिर्निहेते 'शोकशिनोऽविनुभः सभिसम्भारः वाचो
वात्र ती सनाः सत्तानृते वाव ते च चाँदे नेन
मनुष्यं हिंसकति य एवं बेदः ॥ १ ॥

संज्ञेषीनां वायुवनकल्लतिः
याना देवोदेवीकानां विशेषः।
संज्ञेष्वाः शोकश्रेणीसमृतः
श्राभासः संज्ञेष्वाः भोजकाशाम् ॥

शोकशिनोऽविनुभः सभिरपाबुधः समापितः; च म चाँदे
तदिहितं श्राभं विवेत्ति— "देवा वै प्राथिनासोऽद्वाय वर्षं सम
सम्भवसं दितीयेनाङ्गसिसुतुर्येनाङ्गा प्रायकश्रेण चतुर्वेदः हनु
प्राहरतः; चतुर्वेदश्रेणः चोकशिनं संबति"—हर्षितः। चामितोऽ
मोक्षादिसंख्याविशेषः ॥ स्तनभाजङ्गाद्। यथा कुंडकुञ्जादुः
योयस्वयम् चाँदे नाम न ॥ स्तन: क्लसः। तथा च श्राभाकादे
कथिति— "न वै चाँदे नाम ययोशस्त्रः; यवाव चाँदे चोकशः ॥० ॥

○, ए “शोकः,” ग, च, ज, म, ट।
ए “शोकः” क, च, म। एष मूलपाति तथ सबे वाचे।
ए “चामितोऽमोक्षादिसंख्याविशेषः” क, च, म।
ए “स्तन: क्लसः”—हर्षितः पाठी सद्यकुञ्जा-पदक्षेपः। "म”—हर्षितः एवं न
दक्षे ब्रह्मायदेः, वदम पुत्रपातः श्रीपैसः च्युटुशः निर्विधम्।
उक्तानां पशुपपवाना्<br>भोजयिनो<br>कष्टसशाखार्य<br>सम<br>उपय:।\n\nता भिता सुपपवि प्रकटति—“तं यशरक्षादुुक्ष्यकाणि<br>पर्वसंधति, कवि भैव तत् भोजयिना पशुपुरि परि गम्धति<। \nतत्रात् पशुपुरि वज्रेश्वर भोजयिना परिगता महुष्ट्रक्षिणावर्त्तने;\nतत्राद्वै यु प्रक्रिया तथा गीतां हस्तो तथा परिवत्त एकसत्य माजने \nठल एव वाचाभिषिक कुपारते, वज्रेश्वर भोजयिनं पशुपुरि वज्रे-<br>शैव भोजयिना परिगति वाचिष्ठि वर्षो वाचि भोजयिनी”—प्रति।
‘तं’ भोजयिनं ‘यद्य’ यशरक्षादुुक्ष्यकाणि कष्टसशाखार् पर्वसंधति, \n‘तत्’ तेन शंभाने भोजप्रिष्ठुकुणि वज्रेश्वरकुणाि पशुपुरि ‘परि<br>गम्धति’ परित्य नियमित वारि। ‘तत्रात्’ लोकविभयेश्वर वभि-<br>शाखार् गता: पवयः भोजयिना वज्रेश्वर नियमित वारि, कवि<br>कालि महुष्ट्रक्षाणि चन्द्रलक्ष तत्रात्सदेव उपारतने; पवयः तत्रात्
द्वारसद्वाराम नेव मधेहुः। \n
न वेश्वरं एकसत्रकर्ता मधेहु गतानं सार्य काले नुजारभगनाय वजुरुप्तिकुण नियमितः, किं
तदन्त्र प्राप्तां भैवः प्राचार्यम भोजयिना पशुपुरि नियमितानि नियमितानि नियमितानि
द्वाराम नेव मधेहुः। \n
‘विष्ठ ‘विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ ‘विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ ’विष्ठ’ भोजप्रिष्ठुक्ष्यकाणि कष्टसशाखार्य<br>परिगति। ‘सय नेव’ परिपार्वत्सद्वरेश्वर ‘परिगतः’ निय-<br>मितः, 'भाषण’ यथे बम्भनाय तत्रात्सद्वारानो समानक्षति। 'विष्ठ<br>विष्ठ एव’ भोजप्रिष्ठुक्ष्यकाणि कष्टसशाखार्य वाचि बधय मादव-<br>स्वादिकालि चन्द्रलक्षानि ‘प्रभिष्ठि’ चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि
तद्वाराम वाचि तत्त्वा नामद्विकालि चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि चन्द्रलक्षानि
(१५: \nि ६।) \n
वाचाभिषिक कारण मुखाते,— भोजयिनं वास्तुस्रृङ्खलमेव पवयः, भोजयिना वभि भैव नियमितो मर्यति, तदा तत्त्व
बजलम्; चोहर्या च वापुः: सुखादिनिर्धिनियादलात् ् स्व वधि
वापुरः भवति, वाचब वज़ुलं लोके प्रविष्टम्; राजानीगाँ भर्गनादी
वञ्चारिसेव चिस्ते बधोद्यायात्। तद्देव सर्वनियामकालात् पोष-
मिन: प्रमदलं विशम्।

यदुम ‘परस्तादुकावाणा पर्वश्च धारवती’—दृश्य, तशोक्यक्षेम्भ
उतरकालव्याख्या, नेव ‘पर्वश्च’—प्रतिगदनिविविचित सिति
बारातम्; भध्वोरकरकक्ष परस्तादितिभवेनैव विखलात्
पर्वश्चतितिभवेन शस्त्रगताना चुषा मध्यवनपाठारियेीोमिनं
वृत्ते। दिविवेष पोष्यामिनम्— विक्षम मविष्टं च। तन्ना-
विष्टत नामाध्ययनक्षेत्रेव मांसम्, विष्टतमस्य क्रां परसार-
व्यक्तिकः। स तु भार्तायणेन दृशयी— “अहिः स्सोचियावा-
प्राव्यां तददेव स्वसं विष्टत्र, पादान् अवधायार्जग्ल: शंसेतु,
पूर्वां सूर्यचित पदातिः, सायणा: पञ्चमिः, पञ्चीभाग तु धे मे
पदे शियते ताभ्या प्रयुंचात्”—दृश्य (ची॰ ६.९.२-४)। तदेव-
तहुदायम प्रददल्यो— “द्रमा धाना घृतस्वरुप हरी दादोप वचनं:।
पूर्वश्च सुखाले रची”—प्रेक्षा गायवी (सौ॰ ११.६.२), “सुसंहल्य
रयन्र्यं मधवन् वन्दिवीमिह। प्र नूम्न पूर्ववसुर: सुतो याहि
वधाय ग्रहु योजा। विन्द्य ते हरीम्”—दृश्य (सौ॰ १.५२.१)।
रायज मध्यवनपाठ: साम्बिहात्। विष्टपाठक्षेत्रे— “द्रमा
धाना घृतस्वरुप: सुसंहल्यं लर्यं हरी दादोप वचनस मधवन्
वन्दिङ्गोष्टोतः सुखाले रची प्र नूम्न पूर्ववसुर:। सुतो याहि
वधाय ग्रहु योजा निवन्त ते हरीम्”—दृश्य। चनलन प्रकारेष विद-
प्रवाख मंथवितः।

चच भ्रोहसँग्रहायां चोहर्यामिनम् निर्यावसित— “तदायः किं
पोळविनः पोळविल मिति। पोळघ श्रीवास्तवं पोळघ गःहार्वं।
पोळघभिरवर्तैरातिसे पोळघभः प्रभौति पोळविलमः विवर्ते
द्वारा, ततु पोळविनः पोळविलमः”-प्रति। धोौळखित्वोऽऽ श्रव
विश्वेषं स्त्रीविश्वेषं श्रवविश्वेषं चाभिषेषं ©। तेहा मेौळखरूपे
पत्तं धोौळखमहामदव्यत मधुत्तुसम्। तत्क्ष्यद्वहारसी निमित्तात्तवं तु
न पश्चात् द्विति ब्रह्मवादिना महिमाय।। धोौळखमहामदव्यतः
धोौळखिल मितुसरम्। तत्र यथा मिति, तदूर्ते—धार्मिकोऽ
संख्ये, न्योतिरहे: हादार्शोऽर्थिणेत।। तथा च शास्त्रामधे सूर्ये
—“हार्थममहाधीमोर्म स्तोत्राविनी”—प्रति (ताः राः ६.१.१.)।
तदन्तति धस्यसंभविष्म: न्योतिरिशिष्टे; तामातुः चक्षादभ
स्तोत्रार्विनी महति।। तदर्भित: पोळविखंस्ख एवेब स्तोत्रबचारित
रिशिष्टे; तत: स्तोत्राभां मधे धतर्धोक्ष्रियोऽऽ: पोळघस्थायुर्क्ष्रियो
महति।। तथा गःहार्वां मध्येन्येश्च धतर्ध्वियोऽऽ: पोळघस्थायुर्क्ष्रियोऽऽ:।
विद्वानमिहेषे होता समयादित्यया भगुत्तुः पूर्वद्विन्दहतानि
पोळघमहाराशिरुक्ष्रिये प्रभौति, दतर्धहतानि पोळघमहाराशिरु
शिरुक्ष्रिये ‘प्रभौति’ धशध मूळर्य्यत। तिस सा मदे चरितः”
देवश्रान्तिका पोळघपदोपेता निरविन्त। (निविन्त ११.१—१४.)
धशध मधे प्रतिपथोती।। भटं बहुः पोळघमहाधोवोगात्त पर्यन्त
धोौळखिनामोपेत।।
प्रवकाससर्वेश पोळविन: प्रभौति—“हे वा चचरे मोऽ
मिष्टिके पोळविनोऽऽ: हुतुम समवजन्म वातो वात तो नानी,
स्वामृते ताव ते”-प्रति। धोौळखद्वाची, शीर्ष स्त्राप्राप्तिवा
महुत्तुः यदा स्मालो महति, तदनाः हे एवाचरे धशध मोऽ:}

© “पत्तुः एवं च द्विये पः: शीर्षाप्राप्तम्”—प्रति (रा० ५.१.४)।
तव्हि समुदाय:—“विश्वतः”-रक्तपक्षवा माकारसीया सिंह्रुपवेलादिका चकः: पतितवान् ( पाञ्चो शीतो ६.१२.१ )।
तस्या: पूर्वद्विवसें बोध्यावराशि, एतसे पर्वं षष्ठादम; ततो श्रवण्याविक्रमः। “वाग् वा भगुदुप्”—परित्राेवत्रेशि ( ६. ५.१०. ) तस्या वाची श्रवणवयवपदादाबिकाया वाग्रेष्टताया: श्रीस्याया विधिकालरस्वी ‘खणो’ सव्यदेवते;—यदैत्तु चोके सधवदस्य, यवास्तवदस्य, तदृश्य मथि वाचः खणुपणः; सतोधिकालारया: सधास्तवदस्यः।

विश्वायापेन्द्र प्रपर्यक्ति—“पचलेन सर्वा नेन महत्तं सिन्धुस्य य एवं वेदं”—परित्राेि। “एवं वेदि: र्वायां शतावाक्यापाल्यति, त्रीयो-त्यास्तवालात्; पतितवाकृत न सिन्धुस्य, दुरितिकालुवयम् ॥ १ ॥

परित्राने श्रीमाद्यायास्यायांविरूप: मार्शवाएं वेदार्थवादाथि
पौराणिकाश्रावण पत्तुपाठ्यावयां प्रश्नाधावये
( पोष्णाधावये ) प्रश्न: खण: ॥ १ ॥

चचव ह्रतीय: खण: ॥

गौरिंशत्वं योऽन्यचिकसाम कुर्वतं तेजस्वामिः
ब्रह्मचर्यसकामविनो वै ब्रह्मचर्यसं गौरिंशत्वं तेजस्वी
ब्रह्मचर्यसी भवति य एवं यवास्तु गौरिंशत्वो योऽन्यः
साम कुर्वते नाबादं योऽन्यचिकसाम कर्ष्यः मिलादु-
रिण्दो वै हताय वजु मुद्यक्षत मसै प्राहरत्त मम्ब-भनसोऽभिषितो व्यन्द्यद्वे व्यन्द्यसं नानरं सामा-भवस्वायत्त्यो नानरच मभात्यौ वा एतदुः भाद-व्यहा साम यथानादु मभात्यौ भाद्यंसा भवति। य एवं विहानान्द भोंजधिसाम कुञ्जते तदादि नानरं कुप्याविष्ठत: भोंजधी शंकास्यो शवशतातु सह तासुस्य शुल्क्ते 'यदि गोरिवीतं विद्धतः भोंजधी शंकाश्च शवशतातु स्ववशतातु सह तासुस्य शुल्क्ते।॥ २ ॥

भोजधिसां विहाय भोजधिस्तोत्रविषाय गामविष्टेन विचते—"गोरिवीतं भोजधिसाम कुञ्जतेन तेजस्वामी ग्रत्वर्षस-कामाकोजो ते ग्रत्वर्षसंग गोरिवीतं तेजसी ग्रत्वर्षसीत भवति। एवं विहानु: गोरिवीतं भोजधिसाम कुञ्जते"—प्रति। नेन विभद्धविषेण गोरिवीतनामः दहलाभासामिपी गोरिवीतनामिपम। तसु "भरम प्र गोपति गिरा"—प्रत्येका चृति चप्पमृदुः। तदव भोजधिसामोसे साम कुञ्जते। तेजः गरीरकालितः। "ग्रत्वर्षसं" चुलाध्ययनस्मंस्यविषेण:।

सामाचरं विचते—"नानरं भोजधिसामं बस्तेश्व मिलाय रिण्दो वै वृषय वजु सुदी स्वहत, त सस्य प्राहरतादृत मम्बस्यनसतः। भोजधिसीतो व्यन्ददुः; यदु व्यन्दस्यान्दु सामाभवत, तबादस्य नानुङ्गमः; ग्रत्वर्षसं वा एतदु भाद्यंसा साम यथानादु"—

* हौँ नाथ २.१.२.४; दीन नाथ ४.१. २१।
* भूँ नाथ २.१-२.१—२; जौ नाथ २.१.२; राय नाथ १२.१२०।


त्रित। नानदां जिहित शास। तस्म, "प्रवधी पिपीलवी"—
व्यक्त वंचित उत्तम, तद्भद्राँग बोडगाणीयोऽि कर्त्तव्य सिस्को 
व्यवहारः। तस्म नानदः कथास मिति, तद्धुः—व्यवस्थारः 
भिन्नते हतो ‘व्यक्त’ विशिष्ट सुसंबंधिनि नांद्रेत प्रत्यवाद। स 
च व्यायामसामाजिक सम्प्र।। तत्तो नादेऽज्ञवलाणान्त 
सुति नाम। तत्त्वाद भाव्यद्विषिद्वस।—तत्त्वरीक्षणवतः:
बोडगिश्वेती मैत्री मेव प्रतिपादनः, न तु वाहि। देशम। विचारः
तत्त्वाद ‘भाव्यद्व’ पूवं विषमाणस्य ग्रहोर्जात्मक।

वेदम् प्रशस्तिः—“पाध्यायों भाव्यद्व भवति य एवं 
विश्वासानं बोडगिश्वां बुद्धष्टे”—द्रित। गौरिविस्तं नानदं वा 
सामेलेयं पादश्चर्य सम्ब्रम्।।

हिः: पचायोऽ वन्धनरीयशः रिश्वस्—“तथवद्वि नानदः 
कुस्मविश्वसेऽ हुणम् हंगामो विविष्टाति हि नासु श्रूण्ये। यथे 
गौरिविस्तं रिश्वस। हुणम् हंगामो विविष्टाति हि नासु श्रूण्ये।”
—
द्रित। विविष्टप्रका: परसार्वमात्रानिकाविन्दितो यथाव्यथोपाटः;
गौरिविस्तं नानदमणे कर्त्तव्यः। यतं सामग्न भाषा ‘वावत्सां धित' 
वान्रानिकातातु नानदसाङ्गा श्रूण्ये, ताबद्विविलिन्तल मेवाय 
वोम्ः। ‘यथा वाव खोध मेवं प्रस्तुर्’—द्रिति मिष्यायत।।
गौरिविस्तं नानदमणे श्रूण्ये भाषा परसार्वमात्रानिक विहृतं पठनोपयम्;

* २० १।० २।० १; २० १।० २।० १०।
† २० १।० १।१५।१—२; २० २।२।१०।
‡ "मौलिकुपुर ज्ञानविविष्याय वावत्साय"—द्रिति तातः २।० १।९।१९। २।० २।०।
§ देशमें भाषायम् संवेदनाय: भाषिता। (२० १।९।१।५।११) २।० २।०।
सामग्री: 'विहुतातु' व्यतिश्चाकृधु गौरिवोत्साहा कृत्य-मानवात् ॥ ॥

द्रति श्रीमक्षायणाचार्यविद्वते माधवीये विद्यार्थ्याकारी
ऐतिरेयब्राह्मणसङ्क चतुर्ष्प्रबिकायां प्रख्याताघ्र ( शोक्यार्थेष्ये ) घिताय: ३ ॥ ॥

चाय वतीय: खण्ड: ॥

प्रयातरकन्दिन्तोऽक्षेत्र व्यतिष्णबाक्ष्या ्वा वषस्तु हरय
उपो तु गृहुर्वशेष गिर द्रति गायत्रीस पञ्चीस व्यतिश्
जति गायत्रो वै पुरुषः पाल्यः: पश्चाय: पुरुष येव
तत्पशुभिर्मिक्षपतिनः पशुसु प्रतिष्ठापयतिः बदु
गायत्री च पञ्चीस तेत हे भनुतुभीःतेनो वाचोप्रकारः
दशुभोक्तपान्नेति यद्धर्य पृतनार्ध्ये सयके
पशु हरयत द्वारित्सङ्क्ष्यः বৃহद্বিশेष্য ঵্যতিষ্ণবধौभখ्क।
वै पुरुषो बाहिता: पश्चाय: पुरुष मेव तत्पशुभिर्मिक्षपति
जति पशुसु प्रतिष्ठापयति 'यदुशिष्कः च ्वृहद्वी
ते हे भनुतुभीः तेनो वाचोप्रकारदशुभोक्तन्नेति दशुभो
पान्नेति यदद्राय बृहद्वीशेष्य बृहदद्राय ्वृहद्वीशेष्य
हिपद्राय च चिन्द्रशुभं च ्वृहद्वीशेष्य 'दिपादे' पुरुषो
बीयं चिन्द्रपुरुषैः मेव ्वृहदद्राय बृहदद्राय बृहदद्राय
प्रतिष्ठापणीयति तथातुतुषु वीर्यत्र प्रतिष्ठितयां पशुनां वीर्यवस्त्रमें यदु हिपदा च विश्वमुखरा चिन्त्रणु प्रती ते हे चनुष्टुभिः ततो वाचोहुपाटनुष्टुभो हुष्पुहुष्पुहुष्पुहुष्पुपाटनैवलेष्व बुधस्व प्र ते महे स्विद्र मात्सरं हरी द्रिति 'हिपदा च जगतीस्म व्यतिष्ठति हिपाभू पुष्पो जागता: पशुवः पुष्प भेव तत्पशुभिर्विन्धुति ग्रति पशु प्रतिष्ठितोऽवर्मि च चैनानि च निट्ठाठि वशेषाच्छ यदु हिपदा च गोंइशाचरा जगती च ते हे चनुष्टुभिः ततो वाचोहुपाटनुष्टुभो हुष्पुहुष्पुहुष्पुहुष्पुपाटनैवलेष्विविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविवিড
तत्त्वज्ञानीक्षणज्ञति, पशु प्रतिकायायत यदू गायत्री च पशुपति, 
ते हे प्रजाविना, तेनो वायुपाल्यरुपेऽरुपायुपायुपावैति”-ढ़ट।
‘चय’ सामडयविधानाननतरस्, ‘चयत’ गोरिवैतपूर्वे विष्णुस्वाहेश्वरितलाव, 
तदुच्चि ढ़टि श्रेयः। सख्मानाहिम्मनान्यत नयनं
‘विहर्षम्।’ तब समावनश्चुद्योरेव भवति, तदुक्ष्यात्तश्च युक्ते—
‘कम्बस्येव अतिवज्ञति”ढ़ट। परश्चर्विचारणी
कम्बस्येव अतिविज्ञानी कुँजरिति। तब वस कम्बस्: वेन 
कम्बस्यव यह अतिवज्ञान, तदेवुद्यायहरुपूर्वक विद्वान्ते—
“चा त्या वहनु”-द्वेकादिवातिक्षित चचः (स० १५६१-२२)
गृहक्षेत्रवमः; “उपो शु”-ढ़टि (स० १५६२.३.४), “सुसर
ष्ट्रम”-ढ़टि है (स० १५६२.३.४); एतत्तिश्च पशुपतिक्षेत्रमः;
ता चंभयोऽपर्याय अतिविज्ञानिभवेत्। गायत्रिः प्रथमपाद
चूक्ता तेन यह पशुः प्रथमपाद सुवार्षैत्। सौध्रेण प्रकारे
समस्रम्: पूर्व नेवोपन्नतः (२४४४०)। लोके ‘पुष्चो गायत्रि,
उपनौततं गायत्रिः परशुदेयलाव, ‘पशुवेश पाश्रम्’ चतुर्भिः: पादे
मुखेन च पशुस्म्योपतलावः। तब गायत्रिपशुवेश्चनेन पुष्चोऽधम
पशुवान च भेशन भवति। चत: पुष्चो पशुप्रतिकायायत। अबीर
च तदुक्षि पैशाच गायत्री च पशुपति मिलते सवेते हे 
प्रजाविना सम्बन्धते; गायत्रिपशुप्राप्तलाव, पशुपति पशुपाल्यालाव, 
स्वानाहरु मानान्यत बिद्वानान्यत विद्वानान्यतः। तेनो’ तेनेवे भेशनेन 
कार्येनायां पुष्चो वायुपादस्यत्वारपायुपायुपावष्टिक विद्वानो न भवति। 
शास्त्राध्यायाचारकलेन वायुपाल्यः, भष्ट
पालनस्वात्वरुपस्वरुपस्वरूपम्, चोजिधिन: पशुपालिवियामकलेन 
वषुपालुः॥ पती नामद्वितीयवियोगम॥


कस्मैत्योत्तमीयस्य विचारम्— "यदिमः स्वतःदाम्, वच्यं ने
पुरुषदृश्यं हस्तोत्तमं अतिपञ्चाशोभायं वे पुरुषो
बाध्यात्: पथव: , पुरुष शैव-तत्र पद्मभविर्भितपत्यम्, पद्मव
प्रतिधापयम् ; यदुपुष्करं च दस्तीं च ते हे पुरुषहृ, तेनो
वाचोपायं-दस्तुर्मोराप्पादयुपावैयति"—पद्म। - "यदिमः"-प्रादिकार्यादिका
चर्चक्युस्कस्मा।: ( स० ०.१२.२५-२७ ), "पयं ने चतुरू"-
प्रादिकार्यादिको हस्तोत्तमस्वस्मा: ( स० ३.४४.१-२ ); उप-
दूतं : पुरुषो अस्त्रवम्ब्यस्तुध्योपेताः पतीविन्यस्तद्यां
गायनं अतिपञ्चाशिलं, चरित्रस वादानंविमलचारं; ततः
पुरुषस्तीर्यगंरं युगाणां वार्तततम्। याबाबाबः कुतम्— "कस्मांसी दस्तुर्मोराप्पादयुपावैयति
सुव्यायं हस्तुद्धवयत्; तश्चादानंतरं पन्यव चिरासे"—पद्मि
( तै० स० ५.२.२२ )। हस्तीं च वट्टत्रयस्यतरं, तथा चिरा-
बोधो वतं वस्थारवम्ब्यस्तुदश्यम्।

कस्मैत्योत्तमीयस्य विचारम्— "पा धूर्तसरी, ब्रह्मानीर ब्रह्म-
क्षितं जुष्मां दर्तं हिपदं च विषुभं च अतिविजय; प्रियाये
पुरुषो वीरं विषुभं ब्रह्म तदर्शं व्यापकां अतिपञ्चाशि, वीरं
प्रतिदापयति; तस्मात्पुरुषो वीरं प्रतिहितं: स्वेतां प्रयतं
युगु हिपदं च विविहस्य विषुभं च, ते हे पुरुषहृ, तेनो
वाचोपायंदस्तुमोराप्पादयुपावैयति"—पद्म। "पा धूर्तसरी"-
प्रेयं ( स० ०.१२.४ ) पाददम्योपेता, "ब्रह्मान् वीरं"-प्रेयं
( स० ०.१२.२४ ) विषुभंवस्मा; पुरुस्तवा हिपदाद्वं प्राग्यवम, विषुभं
वोयंस्यस्तुलास्यवालस्माः; तस्मास्मथंवस्तान पुरुषं वीरं
प्रतिदापयति। तस्मात् क्रिश्यंपरं स्वेतां हिपदां चतुष्पद्यां
पुष्करं अभ्यो युगवस्त्र स्वरावधिकास्त। युगवस्त्र वीरं प्रतिदापितः।
हिपदा चैवे विंशलबरा; पश्चारी प्रथम पारि संस्फुरतकयोरिंभाने गेन पश्चारले खरि दशस्फुरूपम्। एवं पुष्करे श्लोकुभि- तुषी पादाम् सम्बानम्। विलुप्त चालारिंशद्रवरा। सिखिला चतुष्पदिस्यस्फुरतुष्प्रभुवं सचिरत।

कमठकारेयोविंशरं विज्ञस्य—“एवं ब्रह्म, प्र ते मध्ये विद्वे अस्विन्य हरे भ्रति हिपदाय जगतोप भूतिः पार्वती; हिपाहै पुष्की जाता: पश्चाः, पुष्क मेव तथाभिमतिर्थित्वमति, पश्चाः प्रतिधाप- यति; तस्मात पुष्क: पश्चाः प्रतिकृंहलो भ्रति वैनानन्दि च तिक्षति वरी चास्स; यदु हिपदा च योधगार्थरा जगतोप च, ते हेच यथूपर्वय, ततो वायुभद्रादुभुमोरुङ्गचरयुपहैति”।—ह्रति। “एवं ब्रह्म”—

कवादिकादिकल्सो हिपदा:, “प्र ते मध्ये”—कवादिकादिकल्सो जगवर्ग्स: ( सं १०,७६५.१-१२ ) ; पश्चाः जाततब शाखानस्ते सोमाचार- जियां तृतीयकां धर्मस्त्वर्ति “सा पश्चात दीपणा चाचछुत; तत्काल्ना- गतीक्षणस्तान पश्चात्मनस्”—ह्रति ( ते सं ६,१,६,२ ) ! यथावत् भूलखेन पुष्करे पश्चाः प्रतिधापयति, तस्मातः पुष्क: पश्चाः प्रति- चितः, पुष्कः चोपादिक मति च ‘एनान्’ पश्चाः ‘धर्मितिहृत’ नियोमतिः च; तस्मातः ‘चस्म’ पुष्करे वर्षे वर्षे पश्चाः वर्षे।

‘यदु’ वशावेश कारसादियहिपदा योधगार्थरा, जगतो चाश्वा- चालारिंशद्रवरा, ततो सिखिला चतुष्पदिलिस्यस्फुरतुष्प्रभुवम्।

कमठकारं संयुक्तम्: काव्यावर्तको विज्ञस्य—“विकश्लोकु मन्वदीं यन्त्रस्य। प्रो श्लोकु पुरा रव मन्वित्वश्चन्द्र: यंसित; हक्कः च यो रक्षो जवार्को; निद्द्वस्त मन्वस्वयंसादतिचन्द्रसि भिन- चक्षुस्य; सर्वश्च ते एव हक्कः: सजितिः यथा योधगार्थ, तत्यद्वस्त प्रमुख; सर्वब्रह्म प्रर्वैः तेष्वात्म प्रमुखः सजितिः मोते”—


चतुर्थपश्चिम | २५५ |

"ब्रह्मवेद"—प्रतिच्छेद यासिंह (सं २.२२.१-१.)
विषयं चतुष्क्षेत्रसम्बन्धः, तता "प्रो धार्मिक"—प्रतिच्छेद (सं १०.
२०.१३.१-१.) वेदांपि; तत्र चहनये: प्रशंसेऽ। 'ब्रह्मवेदं' गायिकाणि
दीनं यो 'संस्कृतं' चतुष्क्षेत्रम् तदानं स
सांस्कृतिकम् स्वभावातिष्ठति चातुष्क्षेत्रम्। 'तत्' तदभास्कः द्विरस-
सांस्कृतिकम् स्वभावातिष्ठति चातुष्क्षेत्रम् नाम सम्प्रदायम्। श्रीधरी
शोभास्वरूपसंतर्षविषयं: क्षेत्रोऽभ्यं सम्प्रज्ञ: निश्चित; तदाद्वातः
ब्रह्मचर्यसंस्कृतानि संस्कृतानि होता "एवं" यज्ञार्थं सर्वंत्रस्वरूपसं
निश्चिते। इति प्रसंसित—"सर्वेऽश्चत्रस्वरूप: सन्धिक्षित्वा
शोभास्वरूप राज्यार्थति एवं बेद:"—प्रतिच्छेद ॥ १ ॥

प्रतिच्छेदः क्षेत्र: ॥

श्रीमलासारस्वतीचरिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयमास्क्षेत्रेण चतुर्थपश्चिमावर्त्य प्रथमाध्याये
(श्रीधरशास्त्रे) यथासः खण्डः ॥ १ ॥
भ मः विलिकुभ मिष्ट मर्हत प्राच्य थो ओतीरा राधाकृष्ण-यदिति नामाता चन्द्रभाग: श्यामति: तांतिस्य चेष्टाने चापेः चरित्य पवारान पर्यवेियोताक्रमायवत्माता चन्द्रभागः श्यामति स थो ओतीरा गला श्यामरिव मन्त्रेिता-विष्टं षोढ़िशिनं श्रंस्येिनेष्मन्दसं ठाक्वार्यवर्द्भा साय: याम: पाम्या मर्ह जिरामासुः श्यामिद्वितं षोढ़िशिनं श्रंस्येितं व्यतिस्थितं दूध व धुप्प: पाम्या व्यतिस्थितं मेवाश्रै तलाम्यानं श्याम सपििन्यप पाम्या हते य एवं वेदोियादु बुध्या विच्छिप मेलुप्त-मया योिा द्याति खरीं वे लोको बुध्या विच्छिपं खरीं मेव तास्यकं ठाक्यमां गमयंक्लया: पूवेंाहं हरिव: स्रहाना मिशि व्यति स्वर्म्यो वा एव सव्भान्य: सन्त्रिमितो यत् षोढ़ीशिवादापि: पूवेंाहं हरिव: स्रहाना मिशि व्यति पीतवल्लुः प्रात्स्ववनं-प्रात्स्ववनादवेम् तलाक्विमिमीतेि तथो दूधं सव्भान्यं केवलं त पूर्णा माध्यमिन्दि वे सव्भानं केवलं माध्य-म्यन्दि वेम् प्रात्स्ववनादवेमं प्रात्स्ववनादवेमीतेि मस्कुह सोिं मधुमता मिश्न्तिि महेश तृतीयस्वनं तृतीयस्वव-नादवेमं प्रात्स्ववनादवेमीतेि सव्भा हस्त्रियिि च वथ-व्यस्ति बुध्यावल्लुः षोढ़िशिनो द्दुः स्वर्म्यो वा एव सव-


चतुर्विंशितकः २१ ॥

नेवः सन्निमित्तो यत् षोठशीः तद्राज्ञः 'पूर्वेषां
हरितः सुताना मिति यजति सर्वेभः एवैनं तस्वव
नेवः सन्निमित्ते सर्वेभः सन्निमित्ते सर्वेभः सन्निमित्ते षोठशिना राश्यौति व एवं बेद्महानाश्यनां पश्चा-
चरानुपस्तर्गाणुपस्तर्गकाश्चादशारसेषु पादेषु सर्वेभो
वा एष ज्ञान्देवः सन्निमित्तो यत् षोठशीः
तद्राज्ञानाश्यनां पश्चाचरानुपस्तर्गकाश्चादशारसेषु
पादेषु सर्वेभः एवैनं तस्ववाद्यः सन्निमित्ते सर्वेभः
सर्वेभ्यस्य ज्ञान्देवः सन्निमित्ते षोठशिना राश्यौति
व एवं बेद्महानाश्यनां ॥ ४ ॥

चत्र पूर्वेश्चाना मतिष्केऽथ मद्युपस्तर्गादनाय मेघानं विचक्ते
— 'महानाश्चाना पुस्तर्गाणुपस्तर्गानाति'—द्रतिः।
'विद्या मधुः'—द्विदश्यमुनायां धोत्रां राजो भव औरवणाः
'महानाश्च:' ( भार० ४.१.
०-१) । तासां सूरस्य सोष्याः पश्चाय: वरविधाः ।
ते चाश्रायणेन
दर्शिवत:—'प्र चेतनः; प्र चेतय, चा याहि पिव मरसः
कालस्यम्रुष्टृत ऽहसः, चुः चा चेहति नो वशिष्युस्तुपुः'—द्रति (वैद्योऽिती ६.२.८.) ।
तंत्र 'प्र चेतनेवेकः प्रथम चप्पमः,' 'प्र चेतत:स्ति हितीयः';
तावुभावयि बहिदिनयां महानाश्चा माभाती।
'चा याहि पिव
मक्षेति द्वीतीय चप्पमाणूम्तीयां महानाश्चा माभाती।
कालस्यम्रुष्टृत ऽहसः कर्षय चौरिजय चारुवेण चप्पमः;
स चं ध्यानां महानाश्चा माभातिः।
'चुः चा चेहति नो वशिष्याति पथम चप्पमः'ः।
चाष्ट्यां महानान्ता माताः। एतेश पञ्चसूरस्वर्ग चिन्हला
द्वारिण्यलंकारसञ्जनादिति मेकागुजत्विति सूक्ष्मार्थः।
इत्य चानु-
चिंताविधुतवोधिनि तथैव पठनोया, चबन्त तु विद्वत्वोढ़िनि
पञ्चाणुपांगानिविन्नज्ञातित्वेऽः। पञ्चसू योजनोया॥। चतयोऽः
पञ्चमनलात्मदुपस्मां रुखुष्टे। तदलाभयोजन मण्ड 'उपस्तुति'
दृढ़ति मदेन विधीयते। "विजाहुक्ते"-दृढ़ति वै यद्रम योगोमा भलित-
क्षन्तः। तत्त्वान्तसुंदराचारेतो परापेशेशाय चुनुंगुष्णाय-
सम्प्रति: शक्तिति हितियस्य खति तदनुतं हयं पृविधिः 'प्र
चेतन'-िववरचतुष्टयं योजनोयम, दत्तीयस्य खति 'प्र चेतया'—
दृढ़ति योजनोयम॥। 'प्री यमा'—द्रवादिः तिघ्नुषु सरस्वतिप्रकाश
उपस्माः: क्रमेष्य योजनोया। सीधः ययाः पारामार्शायकोऽस्माः—
"ता मघुमस मतिस्वयःवयाषय हितियहतीयोऽ: पायोरयेश
सातत एपद्धातु;—प्र चेतनेिति गुरुस्वाम, प्र चेतयेवुःसरस्माः,
उन्नासितान् पादान् वहान् कलामुःपुरां शंकेव"—दृढ़ति
( शी० ६.२.१२.१२।)॥

पय महानान्तः: प्रव्रम्णति— "पयम वै लोकः प्रथम महाना-
न्तामातिरंचलोकी हितियसी लोकस्तूतीया; शर्वोऽह एव
लोकोऽ: सचिविन्तो यतु वोढ़ीं तथव्याहानाजोऽनु सुपसर्गोऽः
pदःप्रति; सुदभ्य एवमेव तस्तविन्य: सचिविन्तो"—दृढ़ति।
प्रथम-
वादित्वायनन्त लोकतथ्यःपद्यं लेन्त्र दृष्टमेष्; जोड़कोगिनो लोकानवे
निर्ध्वहस्वातु। महानान्तः सुपस्माः: संयोजने सूढ़ति तविप्रायां
सिध्यति ||

वेदने प्रव्रम्णति— "स्वर्णोऽसकृति सचिविन्तुः गोड़किनो
साप्रसृष्टि य एवं वेद"—दृढ़ति॥
.. चव विन्धनरेपेलिएकाकापूके प्रभाताः नवानुम्भो विषते—"प्र प्र वस्म्यः विष वस्म्यत् प्रभातः, यो विषाक्षराष्ट्रीय—
यदिस्ति प्रभाताः नवानुम्भो: वस्म्यत्"—दृढः। "प्र प्र व:’—पखेकः-
खूर्त: प्रथम: (स० ०.६८.१-०.) "विश्वत्"—दृढः हिनोजः: (स० ो.
०.६८.५-१०.), "यो विषाक्षराष्ट्रीयः"—दृढः हिनोजः: (स० ०.६८.१०-१६)।
यथा बेसी कविकामाणाष्ट्रमनिद्राः तत्र तत्र प्रेमविद्ययेन वरिष्ठा पवारधमुखेतेन विन्द्रया समीचीनं प्रमाणं परिगमक्षेत्, एव मण्डपि
पूर्वीकुकोरित्या कल्पिमा नवानुम्भो: वश्वः प्राप्तेतासां स्त:।रजिवाना
मन्त्रानं श्रव्यं दृष्टव्यं।

पूर्वत प्राप्ताविद्वेश सुप्रजोय विन्द्रताविन्द्रयो: श्रव्यविन्द्रयो-
वस्म्यत् दर्षिता; प्रदानां प्राप्ताविवेश सुप्रजोय ततो वस्म्य। दर्षित—"स यो वाषो गतश्रोतिवन मञ्चनात्विन्द्रतू वोजःशिरं मञ्चनाते चन्द्रपयः
क्षत्रायसपयः प्रत्यय यः प्राप्ताम सप जिवांसु: 
श्वरहिस्तु वोजःशिरं मञ्चनात्; अविषित दृष्य वै पुष्पः प्राप्ताम अविषित नैवाचा ततु प्राप्ताम श्रव्यं सप इति"—दृढः। 'स:'
ङ्गोदभुवः; यः पुष्पः पुष्पपीतादिभिः वानो ‘गतश्रोतिवन’ प्राप्त-
श्रोतत्वाक्षराधवन एवाय मिति मञ्चनेत्, स पुमानु ‘प्राप्तात’ विस्थ-
रसरतिवं वोजःशिरं ‘मञ्चनात्’ प्रविष्टाते श्रव्यां होतार्क प्रेषितेत।
तत्क जोशिप्राय दृढः, स तत्चर्यं—'कन्दर्या क्षत्राया' पूर्वीकाणां
गाव्यागारोऽनं विश्वसरत्केयात् ‘चवपवेश’ प्रविष्टिः प्राप्तेः प्राप्ताय
वायुत्त तत्का भूर्दिताः। विस्थरचमुखाभिविष्योतवमायांन ‘नित्तू’—दृढः
वषः। चच यः पुमानु पुढःवनराक्षेरकपुर ‘प्राप्तानम्’ ‘पप
जिवांसु’ चपतचनु मिश्रितां श्रव्य, स पुमानु विषतेस श्रव्य दोतारं
प्रेषितेत। प्रत्य पुष्पो दादिकार्दिक्षेत्र ‘प्राप्ताम’ ‘अविषित दृष्य वै'
सिद्धित एवः। तथास्तृ विष्णुमयोगीष पापकर्म ‘श्रमणं’ मातुरः
केलु ‘व्यक्तिकं’ द्वारिष्टादिब्रह्म मप्पुति॥ वेदम्य प्रशंसति—
“चप प्राणामः द्वैत य एवं वेद”-दृष्टि॥

चः श्राब्दमामयोऽथ वाचिकों विधते—“इदं श्राब्दः
विध्यते मित्रतयमः परिपुरपति; स्रोतम् दोषोऽथ विध्यं,
संगं मेवं तत्साक्षं यज्ञां गमयति”—दृष्टि। चस्या चतुः “श्राब्दः
विध्यपम्”—दृष्टि ( सं ० ५.५.७. ) सये, — चस्या। “श्राब्दः”
वक्ष्याः; “चस्या या चारद्विको श्राब्दः”—दृष्टि। युध्यत्राः ( तै०
सं ० ५.२.५.४. ) ; तथा “विध्यं” खानं संस्करणः; प्रतिशताः
ठेन यज्ञां यक्ष्मे स्रोतम प्राप्तिः॥

श्राब्दमामयोऽथ विधते—“चपा् पूर्वेषां द्विवर्मणम् मुताना स्मिति
वज्रति”—दृष्टि। ‘द्विवर्मणम्’ हि द्रव्य। चोड़यिनः पूर्वेषां “मुताना”
सोमाण, रसः विदित शेषः; ‘चपा्’ पोतवालोकति प्रशंसपादः
ख्यायः ( सं ० १०.५६.१२. ) तमिम पार्व प्रशंसति—“सर्वेभो
वा एव सर्वेभोः सर्वसिद्धो यथा चोड़यो; तथापि। पूर्वेषां
द्विवर्मणम् मुताना स्मिति वज्रति, पोतवाहि प्रात्स्ववं; प्रात्स्ववानां
लटेकोऽथ तथा बिधिमनोऽरुणते”—दृष्टि। योऽरुणात् विधते, एव सर्वेभः
सर्ववेभः सम्यक् विदित द्रव्यसम्पादनयुगः। तथा द्विति वष्णः
पूर्वेषां स्मिति पार्वं पठेन, ततः तथा प्रात्स्ववं “पोतवाहि” द्रव्येषां
पोत अंख्यकस्य सये: प्रतीयते; तथात् “एव” चोड़यिनः प्रातः
स्वस्वमानादेव निर्मित्वालाचर्य भवति॥

तस्या आदित्यपायः मनूनयो याच्छेद्—“प्रयो द्रव्यम्
ब्रह्मस्य त दृष्टि, मातृज्ञानं व सर्वं देवलं, मातृज्ञानादेविम्
तस्या नाभिमार्मिकोऽरुणते”—दृष्टि। ‘प्रयो’ पाणि च हि द्रव्यः “द्रव्यम्” —

चतुर्थपरिशिचा १ ४

चिन्म दयनः ले चेवला तवेव सर्वभूत। चचिन्म चालै ले दयन सर्व
मधुकरस्येवतुदपुपस्यः। दुष्टेश्व पुरो दारं हस्तात मारेकः चर्चा
माल्यमिस्त्र स्वनां नित्योऽवर्धिनीर्गार्थ मेव हत्त्वालः। पति
पत्तीमार्यादाणि मातृपतिरस्वनायां सोऽद्विगुर्दितो मववत।

भोजयपाद सर्वस तारसः—"समवत शोमं मधुमता निविवेत; मधुमत
भोजयस्वरणः भोजयस्वनायां तकः चिरस्विनीति"—दत्र। इति।
इति। ‘मधुमतं’ मातृपतियोऽपि शोमं पोऽला ‘समवतं’ मधुमतं धर्मं
पापुर्व। चचिन्म चालै मदिरालयः धृते, भोजयस्वरण मधुमतं मधुमतं
मदिरालयः पोऽला मखींते; मितिवस्त्रे दस्तिमार्यादाणि मववत।
ताद्येऽदिराद्यागारः सोऽद्विगुर्दितो मववत।

चतुर्थ पाद सर्वस तारसः—"सत्राष्ट्यत च आश्वेति धव-
धर्मे शोमिनि हर्षे, सवेणि वा एव सवेणि: सर्वियते यतुः
शोमिनि; तपदायः पौर्वेऽवा परितः सुताना मिति यजत, सवेणि
एवं तपदायः सर्वियते"—दत्र। इति। इति। ‘धवनं’ धवनस्यमर्यादा इति।
‘सत्र’ भोजयस्वरणः पति ‘चर्चा’ लग्नाय उदवे ‘चा धवनः’ समस्तात्
शोम-राशिः क्रियः। चतउद्धारपादः ‘धवनं’-स्वरूपैवते, शोमिनि
स्वरूप स्वरूपं परिते; ‘धवनः’ धवनस्यमर्यादा। यतः शोमिनि
पियते, सवेणि मुखन प्रकारेष सवेणि: सवेणि: हि निविवेत; तपदायः
पौर्वेऽवा मिति यात्तादित्य धवनस्यमर्यादाय एवं मववत। इति।
वेदं प्रमस्वति — "सवेणि: सवेणि: सर्वियते शोमिनि राधीति य एवेव
वेदं"—दत्र।

पूर्वा यावाया: पादेनू पूर्वादुपस्यानू विधिते — "सर्वानाचायाः
प्राचाचारसां पूर्वादुपस्यानू प्राचाचारायानू पादेनू; सवेणि: "
• "ब्रह्म वर्तमानं"-प्रवाहित (भगपति ११.२-१६.)।
वा एवं चक्षुभ्रं: सचिभैस्तो यत् बोधिप्रेयोऽस्मि। तत्वातिकानामीनि पञ्चाराटपञ्चमस्मर्दीपणास्मातारेतु पाद्रि, सर्वेऽोवेन तत्त्व-विद्याभ्य: सचिष्मितेः"—ढळ। महानाशीना। क्षणं सचिभिन्नं स्यादयाकुर्वाते समाचारा। "पदा ध्रुवा"—इद्याद्र: पचाचेष्ट चुपस्वर्गः। ( पारोऽ ४.१६—१५ ) तान्निनकारारेष्ट चतुर्थिपि प्रादेशु संयोजयेत्। तथा सर्वं चतुष्ट्वष्टार्थदुस्त्विश्वस्ति। एवं सति २: धीमति सर्वेः हिंदौमेः निर्माणित:। धीमति अत्तुर्विन्ननेत् ताहेव निर्मितो भविष्यत॥ वेदं प्रवर्तित—
"सर्वंस्यवेदोऽयः सचिष्मिते । धोषिना रागोरत्य एवं वेद"—ढळ || ॥ ॥

ढळ कृमक्षायणायविरचिते माधवीये वेर्दार्थप्रकाशे
पत्रेयनारायणश्च चतुर्थिप्रश्चिकायां प्रवक्तामाधवे।
( धोषिनायाये ) चतुर्थ: खण्डः || ॥ ॥

|| पच प्रचमः खण्डः ||

"बहवें देवो पञ्चमस्ताची मसुराशः समावहीर्यः
एवासम्या यवर्तकां सोवाजीविद्विन्नः कथां चेमानितो

धोषिनायाये धोषिनायाये यवर्तकां सोवाजीविद्विन्नः कथां
चेमानितो ॥ ॥
सुरान् राती मन्वेश्याव पृति स देवेशु न प्रख्य-विन्ददबालियगृहमेकतमसो मृत्युसांमायायणाति न नसं यावनाग शिववापाकथ विभेदितः तम द्रव हि रातिभूणधितः त वे क्षण्डान्याॆवाथवांसं वर्ण्यन्त्रैस्वयमवांसं क्षण्डासिं च राशि वर्षमि न विविष्क्षते न पूरोदइ न धाव्या नाया हेरवेने-राष्ट्र च्योष क्षण्डासि च राशि वर्षिता ताने पर्याव-रैव पर्याय मनुद्धन यत य पर्यायः पर्याय मनुद्धन तत्वार्थाणां पर्यायार्यं ताने प्रथमनेव पर्यायशानुभाव नावराजानुद्धन मध्यमन मध्यराजात्समेनापर-गाणारापिन्यां स नासोम्युंग्राप्पपिन्यराथि खलु वा परांप्रण क्षण्डासीति ह साॆवितानि ब्रह्माण्ये मसी स्थायीविभाति मल्हार्यांसंदर्पिन्यराथि नसं-पर्यावर्तम् ॥ ५ ॥

चोपशी वसाहिरः प्रार्थितारामो वज्जः; समेतेन्त्र क्षणां च मालंबं कथितं भिन्निकाल मानं—"कलेव देवा श्रव्याते नाशी मधुरास्ते समावेश्यां द्वयवसं व्यासनं, बोधवीदिनदः;-सचाच्छ वेदान्ती फळ्यानु राष्ट्री मन्वेश्याव पृति; स देवेशु न प्रख्यविन्ददबालियगृहुस्तमसो चवोकसुभाषायणाति नसं वायुवर्ण निवेदकारणया विभेदित; तम द्रव हि रातिभूणधितिः ॥ प्रति ॥

• "निभेदित” अः
भुरा कदाचित्विद्धोरावनोम्यं देया पशुरावास्तिवतं । पशुराव राज्य मासिकतवम् । \( \text{त} \) देयवां पशुराव समानवधा एववधा । ववा विलकधेयं वर्गविन्तरादृ वाहस सितरवा गंधाः नामवन्तं । तदानीं दृवक्री देयायु प्रवववोतु ।--सम वधवा योपीपिचितं, \( \text{त} \) \( \text{देय} \) । \( \text{त} \) \( \text{भवतां कभी कलावि 'रमानु' पशुरावु राज्ये मनुसातानु 'बतां' काचास 'धवेषायां' चकपसार्यिषायां । \( \text{दति} \) \( \text{ततो विवाहिः व} \) \( \text{तृकृ देवेषु मथे} \) \( \text{ताहं गुरुं} \) \( \text{क भिप प्रतीख्य 'नाविन्दव' न लखवानु} । \) \( \text{राज्ये: सुभविभि यस्मि सुतुरास्तिवम्, तकारास्तिको सखोसिय सवे देया: 'चलिबु' भीता 'परभवन्। यववादिवानो भीतिश्चारिद्वानीमि 'धावावत्र मित्रेव' यविचिद्रिपि वा दूर राजीव यवाद्यपन्माय चर्वपुरुषो ("बिसेित") बिसेित । 'तम चन्द्र चि' \( \text{तामेपै रात्रिसुभानु शुद्धरिभ मययेत} । \) \( \text{बच} \) छन्दसा मिन्दुसाहावारिवं दश्यदि । \( \text{तं} \) \( \text{बे} \) \( \text{छन्दशों-वाणिवारंसं यवान्द्वाहनवाणिवान्द्रस्त्राधधिक्रव छन्दासिचि राती वशष्यि} । \) \( \text{न निविषिष्टस्ते} \) \( \text{न दुरंदुस्ते} \) \( \text{न चाभा} \) \( \text{चाभा देयोक्त्र चेषष छन्दासिचि राती वशष्यि} \) । \( \text{तं} \) \( \text{बे} \) \( \text{छन्दुरवनिराकर-"भाषां प्रकर त} \) \( \text{भेवेन्द्र भेवं गणीवादिक्रव छन्दासिचि बनवावनु} \) \( \text{पशुवम्य निराजसुंगता} । \) \( \text{यवादिकों तत्क्रवाग्रां चन्द्राधधिक्रव निरवविषिष्टवा सवत्तित। भन्त्रवियच छन्दासिचि तत्र श्रास्तिकों, \) \( \text{न} \) \( \text{भिन्निया गुरी-} \) \( \text{वञ्जा धाभा वा} \) \( \text{देवतावलि वा रिप्रिषिष्टस्ते} \) \( \text{तत्क्रवाहिः छन्दासिचि} \) \( \text{देवदेवतावलि एव निताषिव:} । \) \( \text{तेवा मिन्दुस्तदसा मनुरवानिराकरसाधनं दश्यदि} । \( \text{तस्म} \) \( \text{क्रियावैसेव प्रयाय मथुदत} \) \( \text{व भक्ति} \) \( \text{प्रक्ति} \) \( \text{प्रबुधय भनुदक न} \) \( \text{कु रसा} । \)
तत्व पर्यायां पर्यायायम्”-दिति। ‘तासे’ रात्रि साधित्वात्
भुवानां ‘पर्यायः’ चमक्षणानां भामातुडाभीर्व पर्यायः; तथा तत्र
यत्साना यागभूसि परित्य ‘भुवदन्ति’ निरारोऽत्वतः। यद्र
वज्रसूपः सुमा ‘शब्दिष्ठा’; तस्म तद्र प्रयजनवेव निदारित
वन्तः। हाद्धाश्चर्चम्ब्रसङ्गरा मन्तगानाय तृत्र: पर्यायः; पर्वेने
क्रिङ्गः पर्यायः पालारो गच्छ चौहीनके। यहारानितो गला
बला चमक्षणायनिरारोऽत्वतः; ताताभिष्रितम निरारकरण
शासकललात्याबलं सम्भवम्।

खृत्य निरारकरणार्यां दर्श्यति—“तासे प्रक्षेपिनै पर्यायेन
चूँचे पूर्वार्थादुरे, मध्येनि मध्यरात्राशुभम्बरारात्राणि”
दिति। देव दति नागा एकाचौ भागः; देवेवं रात्रेयो भागः;
शालार्थमण्डला एवं पर्यायः; देवेवं हाद्धाश्चर्चम्ब्रसङ्गरा
चाय: पर्यायः; तैः खृत्य रात्रिहभावयादृश्यादुरे दुरदृश्यम्।

तत्क्षतिराज्य चन्द्रं सौरार्थविशेषं मध्यसं दर्श्यति—
“चन्द्र पर्यंदे पनु सारोख्यवियम्यराधारी खसु वा एतानि
वक्ष्याचीति 8 आशीतानि होम्ये रात्रेयसो चव्योरिन्ध्वत मध्य-
पार्यार्धाश्चर्चम्ब्रसङ्गरा मध्यम्बरलम्”-दिति। देव दत्र! वय मधि
‘पर्यंदे’; खसु रात्रे: सोकाध्यादृश्यपवारायण्यं या मनु गम्य
‘षट्व’ तिष्ठाम्; देवेवं हस्तायनन्तु। तदेतहासक मैत्रियः खल्ला
तदानी भेलातानि क्रमांचि ‘पचिम्रश्चर्चं’ एवेति नार्ता यव्यृत्त
वान् ॥। एतत्र हुतम्,—यवादु चलोरिव रात्रेयससो विभ्यत
मिश्रत्म् ‘यतानि’ क्रमांचि ‘चलपारयन्’, यवात् खेतो रात्रि

॥ “चविनिर्धार्यम्—हर्षरूपणेऽपित्विशिष्टबालिः”-दिति ( च ० सं १००.५ )। “चविनि
निर्धार्यम्—पश्चायः प्रापि भविष्यत: चाचीपित्वर्शर:”-दिति 8 (च ० सं १००.१२५) वासोता ॥
पाल मा वो चक्ष्यु दृश्य खश्चलानुष्ठुभा राजचौँ प्रतिपद्यात पाणुस्तुभी वै राजिरैत्वाचारिनुप्र सम्भवलः पीतकोऽऽ सदासंबिस्तुभी दश्या भवन्याभिमुखः यद्वः सम्भवां तद्विहारः प्रथमेन पर्यावेश सुवधे प्रथमान्वेय पदानि पुनराद्दते ो। यदेवेशा मध्या गाव श्रास्त्रोऽऽ-देवेशा तेनाद्दते मध्यमेन पर्यावेश सुवधे मध्यमान्वेय पदानि पुनराद्दते। यदेवेशा मनो रथा शास्त्रोऽऽ-देवेशा तेनाद्दः उत्तमेन पर्यावेश सुवधे उत्सामान्वेय पदानि पुनराद्दते। यदेवेशा वासो हिरण्य चक्षुः रघुआष्ट्र मासीत्वेवेशा तेनाद्धः चा विष्टो बसु दृश्ये निरन् मेधः सर्वेऽऽऽ लोकेयो नुस्ते य एव्।

ठय वहः ब्रजः।
वेदः पवमानवद्वरिवाबें राजि: पवमानवतः कथ मुर्भः पवमानवतः भवतः। कैन ते समावङ्गाः
भवत् द्रतः यद्वेन्द्राय महके सुतः सिंद् वसो सुतः
मयेः द्रूः ग्न्योजसा सुति सर्वनिः च राजस्ति
च तेन राजि: पवमानवतः तेनोऽभ पवमानवतः
मवतस्त्रेन ते समावङ्गाः भवतः। पञ्चदशकोशः
महरिखाबुर्ण राजि: पञ्चदशकोशः तु मुर्भः पञ्चदशकोशः
रत्रोऽभ भवतः। कैन ते समावङ्गाः भवत् द्रतः हादः
घोरोवाक्यपितवराजि तिलमितेक्वताः: सम्बवः
राजवत्रेश सुतः तेन राजि: पञ्चदशकोशः तेनोऽभ
पञ्चदशकोशः भवतस्त्रेन ते समावङ्गाः भवतः
परिमितः सूतव्यपरिमितः मनु संस्क्ति परिमितः
वै मृत्युः मरिमितः भव्य मरिमितकङ्गवध्या
दुःखित संस्क्ति सौऽः मति वै प्रजात्मान मति
पञ्चव सर्वात् लोकः मति संस्क्ति यद्वेवास्त्राम्बाः
रत्रास्त्रोतनानाच्छसि ववमेः।।।

द्यहैतरेयबाबाः चतुर्थपश्चिमकायां प्रथमोऽध्यायः।।।

रस्कस इति श्रावः च ग्राहाम महिषितम्। श्राव श्च विधायः
तथावृत्तपिरुपसा पुरवदात्मकाः शोऽद्वितिष्टा वशेषे दारिपर्यायः।
शनिं च, वर्षसः पर्यायाः। तत्रेवपर्यायाभावः मध्योपेतः। होतु-रेखं गृहं, होषकायां च वर्तना नैोक्ष मित्र स्वयम्।

चन्द्र प्रथमपद्यांवे होतु: मध्यं विश्वां—“पान्तमायो चन्द्रप
रूपकलागानुम्भा राजी प्रतिपद्यते”—ढ़तः। ‘चन्द्रः’-शब्दो यथा
मृण्यते, केवल मध्यंति सा चांदानुपुष्पकंक्षा; तया ‘राजी’
पारिवर्तनं ‘प्रतिपद्यते’ प्राप्तेत। तथा च चर्च छन्दः: प्रभुखति—
“पांढरुभो वै राजीरेखकारिनिश्चम”—ढ़ति। गायकी विन्दुश-
खंडकद्वीपां मध्ये गायकार्यांमां घरांं स्वाभाविकः
महान प्रमुखालादगुम्भ: प्रयोगाय राजीवेव कालः: परिवर्तयिते।
तत्राद्वितियरुपसंबंधनालिद्य महानुभुतः राजे: सौरभः।

चय विन्दु परंपरेयेव ग्रहयायणं विचारः—“चन्द्रसः: पोत-
वत्सो महाकस्तिको याच्या भवक्ष्यः। यष्ट्रमाणिं तयां तथा-
मृण्यं”—ढ़ति। ‘चन्द्रः’-शब्दो यस्तवस्तिस्त्रि, तात्: ‘चन्द्रः’; ताइहयतः: चयः: प्रथमपद्यांवे होषकायां च चर्चः
याच्या: कर्त्त्वा:। तत्र ब्रह्मपुष्पकंक्षा एव। तथ “चन्द्रचयो
भरतेनाग्रो सोमसः” इत्येव (सं) २.१४.१। होतु: ग्रहयायणः।
सा वाच्यस्त्री ब्रह्मपुष्पकंक्षा च। तस्म विभिन्नयार्थो “विषुता
मय मयाः”—ढ़ति। चम्ब: गृह: गृह:। एव तस्म विभिन्नयार्थो वर्तना
ग्रहयायणः च हास्यर्वात्योः। पिपिताहायासृष्टिसः, तात्: ‘पीत-
वलः’; ताइहयो मध्यमपद्यांवे याच्या: कर्त्त्वा:। “चन्द्रात्मका-
महसो मदयः”—ढ़ति (सं) २.१५.१। होतु: ग्रहयायणः। तस्म
‘चन्द्रायथः’—ढ़ति। पिपिताहायात: सूयते। अद्यात्मात्मसृष्टिसः, तात्:
‘महसः’; ताइहयः मध्यमपद्यांवे याच्या: कर्त्त्वा:। “तिष्ठा चरो”-
इत्येव (सं) २.१५.१। होतु: ग्रहयायणः। तस्म च चर्चाये
‘ररिमा ने मदर्’—प्रति मदियातः बूढ़ी। एवं सर्व सुदा-
पार्वम्। रात्रि वभोजपीनादकृततिना मानुभुम्यस्, चोरपानात्
पीवतीनाम्; तत् जस्यं नरांत् महतीगाम्। एव मानुभुम् सति
तत्ततः स्वर्ग सववि。

प्रयःपर्य्यां यथोगविशार्य विघ्नेः—‘प्रयःपर्य्य परावंद्रित सुवर्तेः,
प्रयःपर्य्य पदानि पुनराददृश्येः, यदेविँशा मखा गाय भास्कर्द्वादिशां
तेवाददृश्येः’—प्रति। यदा सामगा: प्रयःपर्य्य परावंद्रित सुवर्तेः,
तदात्मैं स्तोषियाण्यं प्रयःपर्य्यदुः प्रहस्यस्यमि। एवं यशोः
र्धपी ‘युखशूंतं युखशूंतम्’—ग़च्छादिका: प्रयःपर्य्यदुः प्रहस्यस्यमि।
‘यथा वाब ऐसे नैषं यथम्’—संसूक्लात्। एवं सति ‘एजाउँ
भव्यरायण मखा गाय भास्कर्द्वादिशा यद्रिफा, तात्त्वं मनुराणां
धनम्; तेन’ प्रयःपर्य्यदुःपविदेशेन स्वर्हवि。

द्वितीयपर्य्य विशिष्ट विघ्नेः—‘सम्बमेन परावंद्रि सुवर्ते,
सम्बमाल्यविपदानि पुनाददृश्येः; यदेविँशा मनो रथा भास्कर्द्वादिशां
तेवाददृश्येः’—प्रति। ‘अयत्ता रुद्र सोमः’—ग़च्छास् स्वर्हि (सं ।
८.१३११।) ‘सि पूर्वो प्रवि स्वर्हिनि, सि पूर्वो प्रवि स्वर्हिनि’—
द्वियं सम्बमेन मध्यम: पापी हिरस्यस्यमि। ‘एजाउँ’ भव्यरायण
‘चन’ जश्रेष्टं यद्रिफा, वेच च ‘रावः’, तात्त्वं ‘तेन’ प्रयःपर्य्य
स्वर्हवि सवसि।

द्वितीयपर्य्य विशिष्ट विघ्नेः—‘उत्तमेन परावंद्रि सुवर्त,
उत्तमाल्यविपदानि पुनाददृश्येः; यदेविँशा वाशी हिरस्यसं मखि—

१७१: स्मार्यभेदे ईश्वरा प्रति प्राण सा वो प्राण प्रति च बाह्रां स्वम्यां श्रापियान
शिविर: (ताश्च मारा ५.१.२।) तस्मात् ‘ताश्च समां’ परावंद्रि मानुभुम, वन परावं
प्राणुदल तत् पवाणाण्यं पवायकश्यम्’—द्रपि परावंद्रितग्यिका।
रस्साश्रम मातृहर्षेन तमाद्रस्ते—महोत्तम "ढ्र्यं भ्रंजरता चुतमु्म"।
-द्रपञ्चा मृणा (सं. १,३१,११०) "पिन्ना लघु गिरिष्ठिवान्म; विवा
लघु गिरिष्ठिवान्म।"—द्रपञ्चम मार्ग पादसम विस्माि। चामागे
ग्रंथर ममिर्दल वर्षत हित "भागादम", भजुराधा मोहरे सा-
खिते वासा; "हिरण्या" ममिर्दलवमादिदास, साचे याहीत अथवा।
बेजइं मध्यमशती "शा विषयो द्वु मदिरे गिरिरेन भियं; सर्वाभी
कोकियो तुढ़ीयो य एवं वेद"—हित। "विषय।" साधो: समाधारको
दोिं च कन मादो, एवं मदिरे सर्वेची लोकामो "विषयदेते" निराके-
जारोगत।

यत समिमाइ वहाप्यमि—"पवमानवादसहस्त्रांशत्रं दाबि:
पवमानवादो; कध सुभे पवमानवादी भवत:, वेध ते समावश्राशी
भवत हित।"—हित। बविष्मामान, वामवान: पवमान:, साधबः
pवमानकोलेब शहल पवमानवश्चमं विरंि, न तु रामी
tद्वित्त; यत सम्बो: पवमानले का थितिक— तदस्वी छे
गीवमादिनास राजियेिति "समावश्राशी भवत;" पवमानश्चमुः
भवत्? हित प्रववमादिन पाषा:।।

तद्रोिशर माध:—"यदि राक्षसाय भज़िं द्वा भवत् न मृयुसात बणा
ढ्र्यं भ्रंजरता चुत मिति सुवस्ति च धंसिति च, तेक राजि;
पवमानवादो, तेनोऽि पवमानवादी भवत्तति ने समावश्राशी
भवत्।"—हित। यदी "ढ्र्यं भज़िं मुतम्", "ढ्र्यं, प्रजो मुत
मन्त्र्", "ढ्र्यं भ्रंजरता चुतम्"—हित ग्; ताभेता बिभिन्नवमिः:

* तां प्राः—बविष्मामान: (६,३४,१०५) के. १, २; वामवानपवमान: ३-१;
बाहिनीपवमान: ३,३,२।
† सं. ८, ५१, १८; ते. २, ४०; १, ५१, १०।
चतुर्वेश्वरिन्ध्वा "११३४० ते वििंगमितः, वरो: बंधन्ति। कहिनि यथा निधिपि 
पवादन्यक्षान्यक्ष्यि; पवादन्यक्षान्यक्ष्यि; ॥ वयं निधिपि तिथिः 
कालि सुतसन्यक्ष्यि; ॥ चत: पवादन्यक्षान्यक्ष्यि; पवादन- 
वति; 'तेन' प्रवाशिं वसमो: पवादनवलरे साधे सति तुष्य 
मानले विस्मितः।

पुनर्ज्ञाते कृत्तिकार गुरवायति—"पपदपत्रोत महंतिरिवारं 
कहिनि: पपदपत्रोत; वयं शुरे पपदपत्रोते भवति; 'बुष' ते 
कहिनि नामबधारी सति दत्ति।"—दत्ति। पर्म्यक्षान्यक्ष्यि 
हादम्, पपदपत्रोतारवि बीचि; पताकिनि प्रवज्ञि; कुमारिणा 
पपदपत्रोतपेति; तात्री तु न ताड़िवि विस्मिति, कथः पपद- 
कोरानाम्बेर तलोमोरावस्य विक्रमिति। दत्ति प्रभा।

तारोसार वार:—"हादम्पपदपत्रोतारवि वित्तहिमिकं 
तासि: बुषिन्या काति तारकोटे; तेन राचि: पपदपत्रोट, 
तेनेशि पपदपत्रोते भवतः ते समाबायी सति।"—दत्ति।
हादम्भः पपदपत्रोतकृर्तिवारावस्य हादम्पपदपत्रोतारवि विस्मिति, 
ताति 'वित्तहिमिकं' रातावेति इत्यादि कान्यम् 'वित्तहिमिकं'—कान्यम् 
'पपदपत्रोत'—कान्यम् ॥१५१ ॥

उद्वेद्वखोजिनिपि बिस्मिति 
श्रवणसारस: निधिपि भविष्यति बिस्मिति तवा- 
मानसि; 
श्रवणसारस: निधिपि भविष्यति बिस्मिति तवा- 
मानसि; 
फूलेति, जुलाव्युः, तार: श्रवणसारस: निधिपि बिस्मिति तवा- 
मानसि; "तेन" बारवेति तासि: पपदपत्रोत 
सम्यक। तवा सति जयोरहोराययो: नान्योजनाः नान्योजनाः 
मानोलेिवि विस्मिति।

० "बनवर्यं प्रविन्तावासेय श्रवणं"—दत्ति तासि: १० ब्राह्मण ८.१.३५।

१ "ब्रजुप्तान्नि भितंमि विशिष्ट:।"—दत्ति तासि: १० ब्राह्मण १.२६।
شخباها اقدام प्रयोगत — "परिवर्तित सुवन्धपरिमित मदु
शंसति; परिवर्तित वै भूत मपरिवर्तित मदु मपरिवर्तितखावबन्धया-
शंसति"—प्रति। चक्षातः परिवर्तित यथा भवति तथा सुवन्धि,
विद्रोह, प्रश्नम्, सम्भवम्, एकाविध इत्येव चतुर्विशेष तोमारे
वर्णोत्तरनिष्ठ्यते;#। होता तु परिवर्तित यथा भवति तथा चतुर-
शंसति; श्रेष्ठोयस तच्च एतावल्ले ये तित सवर्णातुगतस्त सहान-
नियमस्तृ कक्षविद्धमातु। पूर्वमावनिः स्वोक्ष्ण परिवर्तितत
मुत्तरमावनिः: शास्त्रापरिमिततिः च वीकिक्षायवाचाराः; शोभी
"भूतैं पूर्वे सम्पदादितथा घनम्, 'परिवर्तितम्' इत्येवेव विधितरक्षति
'भव्यम्' इति: परं सम्पदादनाय परं घनम्, 'परिवर्तितम्' इत्येवाः
निरवधिकलेनेतावदेव सम्पदाधिकारिः, न लक्षित भिन्द नियते-
रभवातु। तत्तत्तुपरिवर्तितपश्चनवाहुक्ष परिवर्तितवधननासे भव
तीखमिश्रते होतुपरिवर्तित मदुभासम्।।

प्रकारातन्रेष शख्भाहुय प्रयोगत — "भवति शंसति क्षोत
मति वै प्रजामान मति पश्ववस्त्रात् स्तोत मति शंसति यदेवास्ताका-
लाबानां तदेवास्तेतावदुम्"—प्रति ।। श्लोकगता शक्षन्द्रा
मतिशंक्व वोता शंसत्तिते यदिस्त तदुक्त केव; वोकी श्रामण
मतिशंक्व प्रजामान चावशिक्षतातु। श्य नेक्ष यथा, पुराणाश्वम
बहवः; गवामादिपशवभ बहवः; तभादास्तानाय नश्मु, प्रजापुस्कानायशा
शास्त्रिक इति 'यदेव' प्रजापुस्कारी घनम्, तस्स यथा—

● तारा मार ४, २, २।

† जनितर्ण चलायोः सन्नीयाः; कोपालने राष्टिवायानवायः; ततः शिब्ध्यापि,
तत्तबिक मधम्, ततोऽनुपाबादिः। तदिति च शब्दे सन्निशिकाराम विषितमु, विरि पर-
बादू एतराति।
चतुर्वंतिका । २७१ ॥
मानसः लाभान विरञ्जस्वरुपिक ममृतस्य, तक्षकम् 'पञ्च' यज्ञानस दोपक सम्बन्धेयति ॥ पदार्थाभिर स्वायत्समानाः ॥ ६ ॥

dhātī śrīpakṣāryaśāryāryavirācchāṁ माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतरेयङ्गस्वभवा िचतुर्वंतिकायं प्रधमाभायेः
(वृष्णुभाये) वषः चक्रः ॥ ६ ॥

वेदार्थस्त्र प्रकाशीयेन समाध्वं भाते निवारयनः
प्रमधाभिरत्र रूपाय विधानोऽथं तथेऽः


dhātī śrīsrīdāsārvijñāneśvarabhairavādhimāṇgavānsāntē- 
वीरसुभूमास्मादर्थभवांश्चमाध्वाचार्यार्थं त्रिवस्त्रो
भगवान्यवाचार्यं विराच्चतामाधवीये वेदार्थप्रकाशीयनामाभायेः
एतरेयङ्गस्वभवा प्रधमपपिकाया: प्रधमोऽभायः ॥

___
प्रजापतिवै सोमाय राज्ये। दुधितर प्रायश्चित्रे। सावित्रि। तस्मि सर्वे देवा वरा चाग्न। लक्ष्मी। एतत्तत्रां वशतु मनवादरो। यदेतदार्शिन मिथाचतुष्टि जनाधिनं हैवत। तवद्वार्याक्षी। तस्मात्तत्त्त्वहं वै शस्त्रेऽभूयो। वा प्रायस्य द्वतं शस्त्रेऽब्यथा। यह तथा द्रौपद मनो वा रथो वाकी। वर्षतं एवं हैवासो बततेष्ठ। श्रुकुलमितिवृत्तिवत्यावास्यी। तथिचिच। देवा न समाजानत। मनेद मनु ज्योद। मनस्ते। सदस्यानाना यतुवाचराजः मायायमै। स यो। न उज्ज्वलति। तस्माद। भविष्यस्तिनः ते निरूपितस्ति। रुपसेवायिणार्लिक। काण्ठ। मकुर्वेत। तस्माद्वार्यायेऽत्र। प्रतिपाद भवाशुकमिस्त्राणी-हीता ग्रह्याः। स राजेत। तदात्क भासुरायिण। मने। पितार। मनि मापि। मिलेत्या। प्रतिपादे। द्विव। श्रुक्षे यजन्त। सूर्यसेति। प्रथम्येव। कर्म। काण्ठा। मास्तेति। 'तत्त्वादेऽत्र। य एवं। तव ब्रुदी। मनि। मिति। वै प्रविश्वादाय। साप्ताहिती। श्रुक्षाता।
वर्त्मानपरिवार ॥ २ ॥ १ ॥

क्षत्रियांमिनिर्तिता यस्तपति: स राजेभेतैव प्रति-
पद्वतेऽगहपतितवति प्रजातिमतो शालां वर्षाः
सर्ववृत्त्वयाः सर्वायुरेति त एवं वेद ॥ १ (७) ॥

चछे वोक्स्माक्ष संख्याचतुर्यां स्वर्णस्तूष्टिविशिष्यः गुरुः।

पश्चातिराजसत्ताबेव राजिवशेष्टेन्न नामिनं गृह
साध्विविहासुचेन विष्टिते—"प्रजापतिषः सोमाय राजेष दुहितंर
शाङ्कर्ष्मायां साती। तत्त्सकं देवा वरा शायक्षवासा पश्चा-
सहस्रं वहत मनाधरोदू,—यदेतदाशिन मिलायच्छते; भवान-
तिंशं श्रैव, तयाद्वास्पास; तयात्वास्पासं श्रैव शंस्थं मूढो वा।"

धर्मार्थो कदाचिप्रजापति: काशिवुरुद्धितं सोमाय राजे
'प्रायोक्ष्णि' विवाहाच्छ दातु सुदार्शनात्म वा। कोऽवीष्णु दुहितसम्?
'सुरोम्' वदेतस्तवमिद्युष्यं साती। सविता सविता। वदाच्छो
मायवत्: दुष्टो न तासांतन श्वमं देवा वरा भूर्वा प्रजापति: सवासाध मागामुः।
स व प्रजापति: 'तत्त्वे' दुहितलाभायं तदुद् वर्षामाष वसां
शांस्म कहतु मनाधरोदू।।

वस्मा विवाहाः सलिलादां मायामाष च वस्सु सुर्नीयो बर्षामिनात्रादिमक्षाक्रमे
हरो 'वहस्तं'; यदेतहस्तेन यात्रिका भाषिनस्सच मिलाय-
स्थते, तस्यहस्तेनुयथ प्रज्ञामास्तवाच्छु; श्रैव देवानां
तत्वे वि वर: भाषिनक्षेमनाधारम एव पठति, तत्त्वे दास्सा-
स्थति प्रज्ञामास्तवाच्छु:। वहस्तादनाचिना सहोभ यक्षान्न
ग्लर्य, ततु 'वर्षामिनाश्च' तांवेद यदर्थिन, ततु 'चनास्थिन श्रैव'।
वस्त्रादात्मानसहस्त्रं प्रजापतिरक्षिणीखेतनि, तस्मादौ तस्मान सहस्त्र
वेव श्रेष्ठेत्, ततोत्पतिविना वा श्रेष्ठेत्, सु तु स्नेतमहेश्वरः।

शंभनेत्रलिखितं स्तवं विधते—“प्रास्क्षु च चतुर्दशं यथेत् च यथा
अद्वं मनि वा रघो वाजिन् वशेषं च वेव देवानी वरस्ये”-द्रवति।

प्रधिनीतौ चतुर्दशं प्रास्क्ष वशेषेषु। यथा लोकेऽपि विश्वासिरि विदा
वेनेन तद्वत्। किं निद्रार्धम मिति,— तदुपते। ‘पनः’ सख्यः
शक्रं वा प्रीतो ‘रघः’ वा यदा प्रवर्ये, तदानि मखः च चक्षः
भाष्यानि सत्तोत्सिष्येन तेजेनानि धते पश्चात् सख्यः चक्रं
रघो वा सहस्त्र प्रवर्ये, एव मसी होता श्रेष्ठेताः। इमः
प्रवर्ये।

द्रवति करऽव्याक्तां विष्णु—“श्रुत्विरिवोत्तप्तिष्ठानस्याये”
-द्रवति। यथा लोके ‘श्रुतिः’ वाक्ययथे पद्रां भूतिम दहः
मवयध ‘उत्पतिथन’ जार्मुखोत्यतनं कार्त्, मिश्रण वस्त्रमात
महिलाः अनि करोति, एव मसी होता तदानि चतुर्दशं चक्रा
हार्व पठेत्। तदे तदास्तवानाचारीः। खोडक्षस्तम्—“प्रास्क्षु प्रति
प्रर्वान पश्चात् सख्यं विश्वासिरि विष्णु, समस्याज्ञानोर्वरि
भाष्याः चोपे चला यथा श्रुतिनिन्दिष्टत्सुपक्षतत्सु
वायिन्तं श्रेष्ठेत्”-द्रवति (श्री० ६.५.४।)।

पालिनगद्धु प्रतिपद माक्ष्याधिकामुखिन विष्णु—“तत्त्वम्
देवा न समाजनि,— समेद मात्र समेद मश्चिति; ते सन्ता
नान्य श्रुत्ववाजलि मस्यामाहै, स यो न उत्सेषित, तस्यां
भविष्यति; ते समर्पितविधि महापतेराविधि काळा मथुरातं, तस्मादां

● “प्रास्क्षु प्रतिपद माक्ष्याधिकामुखिन विष्णु—श्रेष्ठेत्”-द्रवति चापः
श्री० ६.५.८।
चतुर्यक्तिः सत्यवाचिनवस्मातिनिहृतता घण्डति: द राजेति"—दृश्य।
‘सत्यिनः’ सत्यवाचिन्येश्वरे देवा: परसरं ‘न समाजात’ सब्ज्ञानं
कंतिपति गाड्युवनं। कौशिकी तदेवा निश्चित्रत: प्रतिपति: \?
दृश्य, सौष्ठवं—‘सम्ब्रेव भाषिन मत्तिन्ति’ सब्ज्ञान भविष्यार्। सर्वः
-विचयः बोधितु बिभो चिन्ता। ‘ते’ विनितपत्रा देवा: ‘सचा
-नानां’ सब्ज्ञानिपत्तं वरुण सुदुरब्रह्म: परसर सिद्ध समुज्ञ:—
वच’ भाषिनमप्रज्ञा साधारण वर्ग सर्वे वाचिराज्ञिम् ‘भायामहे’
समयवन्यम्: सर्वा धारणां नवति: ‘चारि:’, तत्र महानवम:।
तस्माताब्रवावर्णे ‘न’ चसार् मध्ये न च रङ्गः: य: जोरापि
प्रवस् मुखर्वेक अस्वति, तस्म ‘वदन’ भाषिन भविष्यतिनिं
समयवम्:। ‘ते’ भतसम्या देवा: ‘श्रवणसहदेहेवार्थि’ गार्हपत्यः
-शोभरी हुक्कोत्वर्तिन मादिंव ‘वाह’ धारणसमासि मनु-
-स्वरति:—भार्यवेल प्रार्थादिगार्यर्थलं धारावेदिति तदेवा महानात।
व्याधर्मिन: भाषिनप्रातिस्विशृंर्धवाहनप्रकाशप्रज्ञा, तस्मादार्थी
काविगुणांगिनं ‘प्रतिपदु भवति’ प्रार्थक्या कर्त्यवा।
‘चतुर्यक्तिः”—दृश्य (सं ४६.११.११.) तस्म: प्रतीकाम्।

draiva bhrja mamah sya sambhyan sadhayati — "tateka chafruram in mahi milavat sati mata hi milayateva (slo १०७.१.) pratipadeit"—dristi ।
प्रार्थीतिवर्धव:।

सत्यवाचिन महाप्रज्ञामिति संभार्थि—"दिवि देवां यजतं
सूर्यक्षेत्रं समसंबर्ष्यं कृष्ण बाला महाज्ञाति"—दृश्य।
सत्यावाचिन महाप्रज्ञामिति संभार्थि—"दिवि देवां यजतं
सूर्यक्षेत्रं समसंबर्ष्यं कृष्ण बाला महाज्ञाति"—दृश्य।

६६
त भिन्न पर्यं दूषयति — "तत्ततः" त एवं तत् भूयाद्विन्म सब्जी मिति वै प्रत्यपायन्नमि माप्मल्लोहित: ग्यातात्" —द्रव। तिब्बान् यथौपक्रमे तत् 'तमस्' ममस्य, "चिन्मयः मन्ये पितर्मस्" —द्रवाविक्यान् नादशियम्। पत्रादिर्घे हेतुहस्ते—'तत् चिन्मयः मन्ये'—द्रवाविक्यान् उपयोगमिये, य: कोपः विरोधस्य समागम्य 'एम्' छोटार्यं 'हृद्यात्' श्रेपस्य। यथं शापः द्रव, तत्तुस्ते—जननने होता 'चिन्मयः सब्जी मिति' एव 'प्रख्यापदि' प्रारम्भमु, तस्मा वृत्ति "पिनिम्य्यकतरमैविर्यातः"—द्रवेय मस्तकदिपिविन्महस्यः; पिवाय-खविशान्यादिनि सवौ होता प्रात्योग्यते दोषोऽभविष्यतीत यदि श्रेप्तं, तदानन् 'श्वेतः' चब्बस्य तथा खातु।

परमर्थं दूषयितया समस्तं निगमयति — "तत्ततादिविरीक्तम् गह्यत: व राजेश्वेत्येव प्रतिप्रतिप्रेम: गह्यपतितया प्रजातिमातृ भास्य:; सर्वाः: सर्वाःसुवाचयः"—द्रव। प्रभु वृत्ति गह्यपतितमयय: छाँद दम्यते ( सं ६.१४.१३ ) ; तत्ततादिघि 'गह्यपतितयी'; तत्ता हितियापदे "विभ्रम वेद जन्मा"—द्रव सर्वाप्रथमनाभिभान-िथादित्यून्मित्यी; बुद्धालोकिक्षमान्तरांमान्तियायं 'शास्त्रा'; तत्तादिघि प्रतिपद्यायां मस्तो सर्वाःसुवाचयति, तत्त यजमानश्च सर्वाःसुवाचयं सम्पादाने। वेदने प्रभुस्यति—"सर्वं मां-रेशितः व एवं वेदस्"—द्रव। १।

द्रव श्रीमहायावाचार्यस्य विवर्ण्ये माम्बीवे वेदायम्ब्राध्याये
ऐतरेयब्राह्मणस्य चतुर्थपक्षिकायाय विवर्ण्याध्याये
(सम्माध्याये) प्रथम: ख्रिः || १ (७) ||
तासां वै देवतानां माझं धावनलीनां मभिधानं ममिः
मर्ममुखं प्रथमं प्रवर्ध्नं त मध्यजनवनवां
गृहं त मबूतां मधोदिश्वां वा प्रवं जेइश्वाव
द्रति स तयेत्रश्रवीसंख्यं वे ममेषायस्विति तथेऽति
तथा चतुष्कारुकता तथा चतुष्कारुकता माझिने शक्षसं
त उषस मवगृहं त मबूतां मधोदिश्वां वा व्रतं जेइश्वाव
d्रति सा तयेत्रश्रवीसंख्यं वे ममेषायस्विति
तथेऽति तथा चतुष्कारुकता तस्मादुपयं
माझिने शक्षसं चतुष्कारुकता मवगृहं त मबूतां
माणं वा प्रवं मचवश्चेष्वाव द्रति न त ध्वं
तुर्मपोदिश्वाति वत्सं स तयेत्रश्रवीसंख्यं वे ममेषायस्विति
तथेऽति तस्मात चतुष्कारुकता तस्मादेकृत
माझिने शक्षसं तदृष्टिवने उद्द्वज्यता मधिविना
वानवां यद्धिवना उद्द्वज्यता मधिविनावाशु वां
तस्मादेतदायिनुन मिल्याघरं आत्यतो यहां रक्षम
यते व एवं वेदं तदृष्टिक्षेत्रं भवितेऽति शक्षसं
शक्षसं च क्षेत्रं ऐपं मध्य तस्मादेतदायिनुन मिल्या
र्म्भरतु दुष्किर्यनौ ति तदुद्वज्यतां मधिविनावाशु
वांं यद्धिबना उद्द्वज्यतां मधिविनावाशु वां
तस्मादेतदाशिन मिखाचले प्रमुते यदाकामयते य एवं बेदः ॥ २ (८) ॥

पदानेयं कार्यं विचारं—“तासा वै देवताना माजि धावंती नाम भविष्यात् मन्त्रसंयोऽप्रथम: प्रतिवेदतं, त मन्त्रनावलम् गच्छतां, त मन्त्रां मनोहोरानो वा दर्शे ज्ञातव विति; य तथेऽक्रमे ब्रिहोत्तस वै मनोहारप्रविषति; तथेऽति; तथा प्रभुवाक्रम्यम्; तथादाताय माघीविशे शक्ति”—विति। देवता: तवो गार्भवचनिः-सरोणपातु निर्गितु दृष्टस्यपरिशो तामाजि मुक्तिः चावल्लो ‘परिमुखद्व’
परिष्ठति प्रहासः;—एववेदता एवं दिव्यमुखां धावां मन्त्रां प्रविष्टम् दिशोलेबं वर्ततो धावांति। ‘तासा’ देवतानां मध्ये चावणि: मुखं यथा धावति तथा, मुखो भविष्यामिति भविष्यायेष प्रयत्नं प्रतिवेदतं पुरोगामी धारणं ज्ञातवान्। ‘तम’ चावणम् ‘प्रज्ञ’ धार्मार्थावनां वान्धकाम्, समीपं गला ‘तम’ चावण मङ्गलाम्,—हे जने। संग शायो संविषयसं, तत्सत्तु ‘मनोहोरिक्षस्य उत्कषणाप्रेपित’ दृश्ययपर।
‘प्राचायृ’ तमावेश ‘हदम’ चावणम् मुक्तिः जेष्ठवात् विति। ‘क’
परिमुखाक्षणं ‘तज्ज’ चावणम् जेष्ठवात् मसायिः ‘इत्र’ श्रेष्ठे भावो-संविषयति चावणाण्तवान्। ‘क’ चावणावक्षणं ‘तज्ज’ चावण: विचारं देन्तथाये। व्याख्यायें ‘तत्सत्तु’ ‘पदानेयं’ वद्धा वर्णो समूहसंयं
चावणम् ‘पाणिन’ श्रेष्ठे होता धावसंय। असंगुमुं ‘तथ काष्ठ’
बर्षेः सुविने दृष्टवान् ॥

॥ “पदानेयं कार्यं। परिच्छेतां प्रपति: त वभवेति प्रतिवेदेशाशी विषयं:। परि-
चावणं नाम उपस्थतवाणु।।शान्तिनुवाकार्येः”–चतुर्दशै: तासा ६४ ॥३३॥।
“प्राचायृकं सुविनालयश्रेष्ठं”–चतुर्दशै: “पदानेयं कार्यं”–चतुर्दशै: ६४ ॥३३॥
“प्राचायृतः पदामालयश्रेष्ठं”–चतुर्दशै: ॥ ६४ ॥३३॥।
पञ्चोपक्षं वाचं विचारं— "ता दज्ञं सम्बाग खंडं, ता समुदयो वोदेशावानं वा दरदे लेथ्राय द्रव्यं; सा तद्विभावसंवेषतं वै प्रविठयाबलिबं; तथेन्द्रं; तस्या धन्याधारुपं; तद्यांपुष्पं भविष्यते"—प्रत्यं। 'तत्' भविष्यने 'दध्यस्मा' यत्वमायुर्या रैताम्य मययान्यं
शंकु। पूर्वबं क्षेत्रं बालिन्थं।

इत्यदं काव्यं विचारं— "तत्तवं सम्बाग खंडं, त भर्तुसं बालं वा दरदे भविष्यानं द्रव्यं; न त्यं तद्रथवानं वीर्य्यितिः गृहं; स शत्रुज्ञोपरस्यवै प्रविठयाबलिबं; तथेन्द्रं; तत्त्व
धन्याधारुपं; तस्मादेऽद्य भविष्यते"—प्रत्यं। वे मध्यवनं। बालो भविष्य दत्तेयं चन्द्रालम्; दश्यं स्वामि वालं, 'तत्
चन्द्रम सुरावन्या 'सपोरदिशीति वयं न दरद्धतं' धाणं भविष्यताम्।
पञ्चोपक्षं भविष्य तं।

पञ्चाभिनं वाचं विचारं— "तद्धिना दद्धयतां भविष्या-
वानुवानां; यद्धिना दद्धयतां भविष्यायानां, तद्धारेतदाधिनं भविष्यते"—प्रत्यं। 'तत्' तत्त्वं माही लंश्या दरद्धयतांम
गन्ता तारार्ति जल्वेर्प्यताम्। तद्धारेत्वेव ज्ञम 'चन्द्रालम्' बालवनं। 'यद्य' वशाधिनीं अयमूर्चः गंशं आयत्वानी, तात्त्वं "पद्मं" वशं भविष्यम स्तिनि वालिया चाथरते, पञ्चिनरं वाचं मंदे विशालिनयः।

वेदयं प्रसंसति— "चतुम्यं यद्य यलासायतो य एवं वेदं"—
प्रत्यं।

पञ्चश्रीवाद्यं शंक्याधिनलुपादपुर्यं— तदावस्थां सक्तत
धान्यं यम्यं य्यमं एदं मय ज्ञातारेतदाधिनं स्वामी-
नमस्तं दश्यं महते तत्त्वं मयात्मा स्वामियानां नुपादम्।
उदाहरणमा मध्यमावस्थायेता, तथादिष्ठानिन भिक्षारचने"—
दृशि। भाग्यनाथकार्यो भाष्येऽवस्थानिन लिपि श्रवणमान-
बालवहनभाग्यवानिनेययादिनामपरिवारगणनिगितमानिने कः प्रबरवातः ।
दृशि प्रसः। चालभविष्या इत्यकैते परतोऽपवातः, न तु सूर्य-
पच्छमाय समावनू, चन्द्रहृद ते चावली अवधौर्ध्र्यम शक्ष प्रास्वनस्ता-
विति तदुद्धं प्रस्थिते। श्रवणः दुःखः ॥

वेदमाप्रथमकरण—"प्रविष्टे यदृ द्वारामयं ते यदृ वेदम्"—दृशि।
पूर्ण मध्यमसंबन्धभाबाभिन्दनम्, या लम्बादिसंबन्धभाबाभिन्दन
चेति प्रश्नः ॥ २ ॥

दृशि वीमानावहाराचार्यविचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतरेयानाथार्थम् चतुर्दर्शिनिकार्यायं हितीयाधिकाये
( समाहाराये ) हितीय: खण्डः ॥ २ ( ५ ) ॥

---

पाह दृशीयः खण्डः ॥

श्रुतिरोग्यनामनिराति मधावर्तान्तः श्रावण-
मानो योनि मकुलवर्तस्मातः न विज्ञानेन गोभि-
राधीश्वर चार्जि मधावर्तस्मातः श्रावणे । मदावर्त-
स्मास उद्धीपूर्व उपद्र्दसान् चब्बस छप्प मेन्नी डि
स गद्धर्षेयनाभिनिं चढळवतः मध्यमावस्थावताः
वद्यिना उद्वयता मशिनावामुवांतः तस्मादां

रजतज्वो तुग्मरोऽः सर्वोधा मेतादिः वाहनानां मना-

किंचिदो रेतसमुक्षे वोधे नाहोरातुः तस्मादां हिरिता

वाजो 'द्राहुः: सत्व सौर्याङ्ग: कण्दांसि श्रंसेद्येिवा-

गेभिय यथोर्भि यथास्विनः सत्व वै देवलोकः: सर्वेि

देवलोकेणुः राधोतोति तत्तांतांबः चोषयेि श्रंसेषवर्यो

वा दूसे चिन्तो लोकाः एषा नेव लोकानां मभि-

जिले 'द्राहुः' द्राहुः वं जातबिद्धस मिति सौर्याङ्गि

प्रतिपन्देिति तत्तांतांबः यथेि गतः काण्ठा मप-

राधुयान्तांबः सूर्यो नो दिवस्पादिवेषििनेव प्रति-

पदेऽ यथेि गतः काण्ठा मभिपदेऽ ताहांतांबः वं

जातबिद्धस मिति हितीयं श्रंसति चिरि देवाना

सुद्राद्वििोक मिति चेधुभि मसीि वाबः चिरि देवाना

सुदेऽि द् दर्माऀत्वांसति नमो मितिि वबशेऽि

चबश बृंति जागतः द्याहेिः पद्द माशित्व नेवैिि

वाहासख्याप्रमयंसायं देवाना माशित्वान्वित्वादा पूर्वं सुप-

बसकः, त नेव कालिविष्माशित्याङ्काप्रमयंसायं नेव पुनर्प्रतििक्वसं-

वति—'द्यातरोर्वेनामिनििराजि मधयावतः; तां ग्रामी प्राणामो

वोििि बुधुवतः; मत्तासा न विज्ञायोिे'—तृति। पश्चानििवसचि-

वेव जातः खोक्ष्योबशवर्योः। तद्धावेऽ रवेनाय मशित्वाप्रिणी
मुर्दक धार्मिक ज्ञान प्राप्तवां। तदन्तः 'स्राव्यम्': पञ्चवेश्वरानांतः प्रेमयन्। "भजः पञ्चप्रेमसे"—दत्तिदाताज्ञानोऽष्ट्रं ज्ञातः। तत्वर्षाकेन तासं पूर्वेकुष्माग्य सुस्पष्टेऽत्सिम् 'सुतन्याद' दिब्यवान्। 'तुषाद' द्वियोगिलवात् 'तः' पञ्चस्तवन्म न विज्ञायनेव विज्ञान सप्तलोप्यादनम् न कृत्वित।

चनेराजिधावन सुद्रोक्षोऽधाम द्वियर्मिति—"नोभिजयभैः
इत्युच्चा पार्श्व मधवदृश्य अपवर्गायिनी अद्वितीयम्
भवायदुवक्षागताया मर्यादा नित्येव प्रमादलुक्से रघुम्"—दति। 'बतत्वोपातिभ: देवदत्तलबेलिङ्गोऽस्मिन्युक्तिः रचने
दुःखादुवक्षाय धार्मिक, तत्ववोपातिपि राज्यदेवसि चमगताये
मृत्युति, तथा चतुर्लोकं रघु मर्यादा दिव्यि 'रघु भविष्यवेद' रघुवर्षे
वेव भुवा 'वर्माति' प्रमादलुक्से भवति।

दुःखादुवक्षाय द्वियर्मिति—"समस्यस्मेनेन्द्र पार्श्व मधवदृश्य;
तत्त्वाक देवदत्तेऽत्रु ज्ञानमानुष्यच चरत्रमा रघु भेंति दिव्यि 'स्य्'—दति।
दुःखादुवक्षायिन्युक्तिः रचने
दुःखादुवक्षाय धार्मिक, तथा चतुर्लोकं रघु 'वपवदिमानम्
उपस्ते हुष्टिते। तदा विनिग्रह निम्नेऽति, तद्वित्ताः कालिका प्रति
वेवाद: रघुवर्षपुरात: रघु कुर्वान्य एव गतिकारति। य यथा: 'तिमे
हित्सि' पञ्चमुक्तेऽनि तद्वित्ताः मिस्त्रे अमत्तादिक्षितम्।

भविनोर्वान्तं द्वियर्मिति—"गद्वर्वर्वेनानाखिना वद्यक्ता
अभिना वासुवर्तात्; वद्वर्विना वद्यक्ता भविना बाधुनायात्,
तस्मात् तु तस्मात्वाद्रुद्धेऽर्थी: सर्वेऽत्तरी वाजणामा मतिनाथ्यो
देशत्तस्य भोगं नामतातः; तस्मात् हिदेता वाजी"—दति।
भविनो गद्वर्वेनानाखिनयुक्तिः रचने
वोऽर्थे गद्वर्वेनानाखिनी गद्वा जयपूर्वक आत्मगति। 'वद्
यस्त्रायादुस्येऽगः माहात्मादिक्षितं गद्वा श्रावःकारसि,' तत्त्वात् 'स्।
वर्षौ मारात्मकमेव तीव्रप्रभावनः च चोरे 'छत्रवक' वतन्त्रमः "दुम्नोदेह' वतर्षरूपस्वाभाववत्। तस्मादिदानी सपि बजाल्नारि-वायानां जर्वणा मधो गह्यम्: 'चनानिहत'। भक्तिवेगारथितो द्वारिते। तदोत्तरं निधिः "वीर्य" सामवर्यु चब्बिनी 'सागरता' न विनाभितवत्। तस्मादिदेव वावोऽः चोरेम् च राधिकेयं 'स' गह्यमो 'हिरेरत'। गह्याभास्मातरजातिभेदोपायो 'वाजी' संगमवानु हृद्यते।

एवं ज्ञापांश्चार्थ्य सर्वबिशिष्ट सुपाल्लानां विशिष्टोऽपि सभिष्टेः सीवैश्चार्योऽपि विशेषं पूर्वपर्यं चित्रायतिः। "तदात्यः वत वीर्यवृत्त चन्द्रांश्च ग्रहेऽपि वैवेद्यिन्यम् ग्रहोपयं वधायिनं; गत नै देवशीर्षः, भवेन्दु देवशीर्षैव राहितोति"-द्रष्टौ। जानेऽहि-
परानिवर्तकानां वर्णान्यां गायणादिर्भवः विस्तारितोऽपि इनमुखिः।, एवं गत्री सीवैश्चार्य काणे वत चन्द्रांश्च संप्रवानी-
यायी। तथा यति भोगवाङ्गालयाणां हृदयोलाणा मवालर्यं-
भेदेन वाषिलखातात् तक्षात: सिद्धाभिति पूर्वपर्यं चायुः।

तं परं निरालम्ब हम्मेश्वर्यमेव विषये।"तस्मान्यः; वीर्यवे
मन्वित्वय वा वरं चिन्ततो शोका एवा भव लोकानां सभिष्टेः"-द्रष्टौ। वृन्दिवनतीरीमुरोक्षाय एव 'विषये': सर्वःसमस्ये-
प्रवैप्रविसितः।; सत्त्वगृहाः सम्बिष्टयाः वीर्यवेष्टिनः चन्द्रांश्च मंचिता च।

यद्यां चन्द्रां प्रारंभं विभेदं पूर्वपर्यं माहः।"तदादुत्तरं वा' जातिवेद्वि भिति वीर्यवृत्त गतिप्रतिष्ठेति"-द्रष्टौ। यथारं 'वीर्यवृत्त' वीर्यवृत्त चन्द्रांश्च, तथां प्रारंभ एवं 'एदु लम्प'।-द्रष्टौ
((ं १.५.०.१) मंचेसिद्धिति पूर्वपर्यं च।

* पारस्त्र त्रैं त्रैं १४, १७, १६, भाषिके द्रष्टवः ।
त मे ले दृष्यति—“तत्तचाऽइऽ; यशौ गला बाळा मपरा मुहान्नाक्षत्र”-द्रति। योषी काविलापूर्वक मपमादेश धावनं खला ‘काऽाम’ भविष्यानं प्रायथ ‘शपरामुऽायात’ तत्रावसाधः बखारणपतनामादिदृश मपरां मुक्यतू, तातीगृ तत्तमति। चालेश्वरा- काशी माराब मुक्याक्षपथ्यम’ मस्खऽकोता समाति सूर्य- काशी खलति; तत्तादु “चढु लं” न म्रोसेन।

चडानी विवाद माण—“सुकी नि दिविशालिखेतेनैव (संं १०.१५५.१-४.) प्रतिपदेन; यशौं गला बाळा मकिंपदेन ताहतदु”-द्रति। यथा योषी काविलावर्क प्रायथ स्वतन्त्रपतितः खानीं प्रायुंगान, तातीगृ तत्तु द्रत्याबम्। “सुकी म”-द्रत- चिने मम सूर्यवायुजीणं लोकप्रत्यादिन ० पार्फेंयतो रथित- लार्देवारराव न प्रायज्जति; पूर्णं पत्तु नामीति विणेवः।

प्रायम् सूर्यं विवाद नवंम् + सुनानारं विवाद—“चढु लं जातवेद्य भिति (संं १.५०.१-८.) दितीयं मश्तति”-द्रति। तदेवतुभरं मायुशस्यक्षाद्वाम्।

परं तैत्तिकं चूलं विवाद—“चितं देवाना सूर्यानागोऽभिति (संं १.१५५.१-४.) तैत्तिकं मस्य वाच चितं देवाना सूर्येति, तत्तादेश्वरसंज्ञति”-द्रति। चिने मम देवानां सम्बन्धं विशिष्टु ‘चितं’ रुपम् ‘द्रपात्’ चदयं प्रामोदिती सूयस्य, चशी नाम पार्वतिय एव देवानां स्वत्त्वम् विषं रुप सूर्येति; चालेश्वरं कर्षेद- द्यायानां। तत्तादेश्वकुं मस्यसालादं मंगोणीयम्।

० “सुकी नि दिविशालिखेतेनैव। अविना: पार्वतियम्”-द्रति।

+ चढु लं भिति सुखे त पृथिवीसर्वम्; तत्तादु मस, मायुश; ता एवेद अवशेषः। अकादि "चढु लं जातवेद्य भिति मस”-दिति सर्वोऽः (संं १०.४६.१५.)।
बतीय बन्दी विवरण "नमी निद्रा परस्पर चरण द्रति (२० १०, २९, १३१२) जागत; तद्वाय:पद माधिक भवेति-नायास पालके व यज्ञमानाय च"--द्रति। 'तद्नु' तद्नु नमी सिसेवावदिकाम् 'चाहो:पदम' भाविष्य: प्रतिपादवाम्; विजीय-प्रष्ठपादिती: "सर्वर्त-संहत"-दत्तामोर्धवस्स लोकत्व सम-दयाय प्रकुल्लवात। तद्नेछनन होता सुख यज्ञमानस चार्यि पार्थयति ० ॥ २ ॥

हृत ब्रह्मायायायार्थविरचिते माणजेये वेदायप्रकाशि
पैंरेयवा ब्रह्मा पर्वपरिवार्त्यां विजीयाचार्ये
(सदस्याभाये) बतीय: प्रकट: ॥ १ (८) ॥

चन पण्डुर: प्रकट: ॥

तद्नु: सूर्यी नातिशायों बुधती नातिशाया
बबृत्त मति दसत्त् ब्रह्मवर्षस मति पढ़िते यह बुधती
मति शंस्यालानाति पढ़िते देवे देवे करुः न पा भरी-
ब्रह्माः प्रगायं गंसति चिबाय बो पाण्डुमुं नाहुः वास-
मनि जौळ ज्ञोतिरशैलसिंधसी वाच ज्ञोतिरश्चेन
सूर्या नाति गंसति यह बुधता: प्रगायस्येश बुधती

* 'चन्द्री भो', 'चन्द्र भिन', 'चिम', 'नमी विषम' द्रति चतुर्खारे दुस्कारे श्रीयाविष \\
"सहस्ते श्रीयोगि प्रविष्टे"--द्रति भागो भि। ४, ४, १०४
नाति श्रंस्वभि त्वा शूर नोचस इति राजवरां
यो हि श्रंसति राज्यस्तेष वै सत्तिञ्जिनाव सुवति
तदादास्तरीण यो हि श्रंसति राज्यरक्षाय सत्योर्नी-
ख्यातेऽश नोक्षति वाव ख्यंजूः
तेन सूः नाति श्रंसति यदु वाहितः प्रगायस्तेन
बृहस्ती नाति श्रंसति वहवः सूरचसस सेति हैणा-
वहवः प्रगायं श्रंस्वभि मिश्रे राजिवंद्वेऽ उभे ता
एषो ज्वरांशेष भारभतः योक्तिराष्ट्व सुपैति तत्व-
वैश्वासवहवः प्रगायं श्रंस्वभोराषणोर्वैैं तत्त्वस्तः
पत्तिः सूरचसस सेति तेन सूः नाति श्रंसति यदु वाहितः प्रगायांस्तेन बृहस्ती नाति श्रंसति मधी
ढौः पृथ्विवो च नसुः ते च इव द्वारापृथ्विवी विश्रवं
सुपैति द्वारापृथ्विवीः श्रंसति द्वारापृथ्विवीः वै प्रतिष्ठे
पुष्चे तेषां प्रतिष्ठासावसूचः तदवद् द्वारापृथ्विवी
श्रंसति प्रतिष्ठायोर्वैैः तत्त्वस्तः पर्ययतिः तैनो तैनी
धर्मशा सूः शुचिदितिः तेन सूः नाति श्रंसति यदु
गायनी च जगती च तैः बृहस्तीः तेन बृहस्तीः
नाति श्रंसति विश्रवं तैनी सूरचसस जन्मानो न वा
रोहतिः न यथदितिः हिपद्या श्रंसति विरेष्ठ मुद्द्व
मिति दच्च वा एतदाच्छेत बेदेतदाश्चिनं निःः
तिरं ता पाषिनुपास्ते वदैव होता परिवाच्यांच्यारण पासानु प्रति मोघामीती ततो वा एतां बुढ-स्वित्तिहिंदपदा मस्स्वत्र वा रोपात्र न ग्रहणैति तत्वा निसंक्षा: पाषिनु श्रभराच: पासानस्वल्पीवटेतां विपदं होता शंसति निसंक्षा एव तत्वायिन्या श्रभराच: पासानस्वल्पीति बस्वेव हेतोनमुखेदे सर्वां: सर्वायूतस्वा सर्व मायुरेति य एवं वेद बुढवाच जमाण दृस्तसौ वाव सर्वचौतीवत तेन सूर्यं नाति शंसति यदु हिपद्यु पुवणवाद्वस्ते सा सर्वांस्बि ख्यांश्वधास्तें तेन बुढती नाति शंसति॥ ४ (१०) ॥

ऐश्वयिन्याध्यायानु विषाण प्रकृति— "तदाधुः चूर्तानं नाति-भोगो, हस्तती नातिग्नया; सुत्ते मति खेंवूः, कःश्वाच्यत सति पदेत; यदु हस्तती नाति ब्रह्माभाष्यानां पदेत"—प्रति। 'तत्र' तत्वायिन्याध्यायानुः वेश्विनिक्षिता एव भाषाः। देवानां सदासो वोऽसंस्कृतिः, स: 'नालिवाचः' सूर्यं मति कृष्णं मस्तं न कःश्वान, तता ब्रह्मानं सति हस्तती मतिजिञ्जा: मस्तं न कःश्वान; सूर्यं-कोशालकेवु ब्राह्मवर्षाच्यद्वाद्वारानां मस्तवर्षां वमेतः, हस्तार्ष: पाषिनलाचार्यानां पाषिनमायसेविते तेना समिष्ठाय।

'पदार्थं वर्णां ब्रम्हा ग्राह्यं— "दरु दरु न च भा भलेलेलं ब्रम्हां (सं० १२.२६.) प्रकृति"—प्रति। 'चे दरु! 'म' स्वाको ज्ञेपूर्वः भलेलेलं ज्ञेश्वरानुः 'चा भर' सांवलेति चाच वर्षांचः。”
हितोत्सव महतः पठति—"मिश्रा यो चविन्य युक्त वासना, जोवावा ज्योतिः शीमाती"—प्रति। 'उष्ण' यहुष्ण यागृह चालक-मान, हे दुःख-'न' प्रश्न 'चविन्य' पतिरुच्यावागळे 'वासना' नियमविविधे 'मिश्रा' येथे येथे प्रवर्तय। 'जोवावा' तब्रसाधीन जीवनात यां 'ज्योति' भाद्रदिवसादृशयम् 'प्रामोधी' प्राप्य-याम। पश्च ज्योतिः श्रमिकादिपंचादशात प्रगाणस्तन्त्रे पंच युग मतिक्रम ध्वनि न भविष्यता वेदार्थर्यति—"पश्च याब ज्योतिः क्षेत्र सूर्ये नाति ज्योति"—प्रति।

पत्र उत्तरका जयो विद्यार्थिक्षेत्रे प्रपवानेन हइती-सम्वादनान्त हपती मतिक्रम ध्वनि न भविष्यतो वेदार्थर्यति—"यदू वार्तं प्रगाणस्तन्त्रे हपती नाति ज्योति"—प्रति। चविन्य प्रगाणे पूर्वाका व्रजः चतुःविद्यापादादिष्ठ्योपेतवर्षा सा समावत एव हपती; पुनर्यथ सदुष्टवर्षापाद मद्याचरं विहारसंग दृशाका रङ्गः प्रसारें पवित्रांश विवेकचरुः सत्र प्रपच चतुःविद्यापादादिष्ठ्योपेतवर्षा सा समावत एव हपती सम्बादनार्या; तत्वाप्निः पाद मद्याचरं विहारसंग दृशाका विवेकचरुः सत्र प्रपच चतुःकाला सम्बादनार्या; एवं चतु हपत्या पवित्रांश न भवति।

प्रगाणासंग विचारो—"भाव त्वा शुद्ध नोचुम प्रति ( संः न.१२.६२) राजनार्यं योमिं श्रवणि; राजानं वेद स्वित्ताधिकारिः नाय सुविनि, तवद्विधानां योमिं श्रवणि रश्मज्ञानेव स्वविनि-लायॷ"—प्रति। रश्मज्ञान साम "भाव त्वा शुद्ध"—दलबो-त्यचमू; सत्त्वादित्यानं श्रवणि। चालातृते रश्मज्ञानेन संविनि सौरेष चालिकाः प्रदर्शनार्यां।
चतुर्भूषणपिन्याः ॥ २ ४ ॥

नव सूर्य शते, चतो राष्ट्रयोगिनिध्मेव सति चोमगात्मक रथवाराध्य शाश्वः 'वयोगिल' समायोगिनित्म सम्प्रदये ॥

चतुर्भूषणानां सुर्यारित्समाभावं दर्शयति—“दण्डाय भस्म जगतं श्रोत्वं सवर्भवं स्त्रियां नाति शम्भवन्”–दृति ।

दण्डाय सिखादिवः प्रबाहाराण्य; धर्मोऽपि: पादः । ‘चस्म’ सर्वे ज्ञातं दण्डाय खालिनं ‘श्रोत्वं’ सर्मगोखो: दण्डायान्, ‘चहा गोरुस्’–दृतिप्रमाणपादगतेनान्य: । चन श्रोत्वंजनात्रावर्तिव्र एवोचते, तेन सूर्यातिको नाशि ॥

पुरावदु दश्वयतिकमां सुर्यारित्समाभावं दर्शयति—“वदु बाराहतं प्रगाध्

स्वेकं हह्ततीं नाति शम्भवन्”–दृति ॥

प्रबाहाराण्यं विषये—“कर्त्तवः सूर्यच्छवम् दृति (श. १०, ६२०.) मेनावल्लकं प्रगाधं संबाध्यं मिच्छयारीति सति वा

एवो श्रोताय चारितं प्रोक्तिराम सुपैति; तथादर्शवल्लकं प्रगाधं

संबाध्यारेण तवारितं दृति। चक्रो 'सिन्द्र' सारी, रासेब 'वचन' तथातोऽवः भावम्। 'यं' यजमानः

'शतिराह' ब्रह्म मदुपितं, 'एवं' 'युमान्यारामेव 'बमे' चपि

शब्दं ब्रह्म प्रारम्भते; चम्बो: काश्योपशुध्ययविशेषसखावात्।

प्रतिष्ठानानां मेनावल्लकं प्राप्त्यं दृतिप्रमाणमारायणं काव्योऽवः: 'एवं' यज-

मां स्वतं प्रतिष्ठितं करोरि ॥

पुर्ववदनविद्वाम् दर्शयति—“सूर्यच्छवम् दृति तेन सूर्यां नाति शम्भवन्; यदु बाराहतं प्रगाध्येन हह्ततीं नाति शम्भवन्”–दृति। 'सूर-

च्छवम्'–दृति यञ्जसां सुर्यार्यं सुवर्ध्यं शततापि; प्रतिष्ठाना गातिकम्:॥

° २०. ३. १०-१५. दस्तावलः

† 'वदु बाराहतं', 'चहा गोरुस्', 'चस्मा: सूर्यच्छवम्'–दृति यञ्ज: प्रमाधानः। 'यज्ञावलिः ६.२.१५।
पुनःरक्षणे प्राणिः विघ्ने—‘‘सही थो: प्रिविवो च नसु, ते च यावालिवी: विश्वरूपेति यावालिवीः वंश्यति; यावालिवी च प्रतिपि; या ग्रेवेश प्रतिसब्धासावलब्ध; तबसू यावालिवीः वंश्यति, प्रतिसब्धरूपेति ताग्रंतिसप्यति’’—द्रति। ‘‘सही थो:’’—प्रलेखा (सं १२.२.२२.), ‘‘ते धि’’—द्रति (सं १२.६.५४.) द्वितीया; तस्म यथाभसी यावालिवीः-देवताः। ते च यावालिवी: सर्वं भाषिता माधवार्तु: ‘‘चक’’ मुक्तस्वच्छानि। ‘‘चयम’’ प्रिविवो भाषिता माधवार्तु:। ‘‘चन्द्र’’ जमानवे च ‘‘कसी’’ उपक्रोम पाध्यः। तथा वस्ति यावालिवीयाः: उक्तोः एस्वन्नीतिनेत्रयो-रूपं प्रतिशतिपेयोेऽक्षयाः। ‘‘यतं’’ यज्ञसां प्रतिशतिपेयाः।

चतु सर्वःनातिलकस्म दर्म्यानि—‘‘देवी देवी धर्म्या सूर्य: हरिरिति तेन चर्यं नाति शंकरः’’—द्रति। चतुर्सः संधि। ‘‘देवी देवी’’—कर्मणु पारे सुखस्य सूर्यमाललार्दितिको नारायण।

हस्तशास्त्रानि प्रतिलकस्म दर्म्यानि—‘‘भदु नायणी स जगतोऽसा ते देवली; तेन हर्षस्य नाति महानि’’—द्रति। यहको नायणी: वीजस्कृता चतुर्योगशिर्षा, हितोत्तरा जगतीश्व वक्षाशुद्धार्दितिया: शब्दाः; भिक्षुदा हास्यमतिरत्सरारिति स्मयन्ति; तेना देवश्व विभिन्नी वस्ति पर्विन्तिधरे देवोत्तमेऽभवता। तेन हस्तशास्त्रानि प्रतिलकस्म।

प्रथमाद्या नेकाया चर्या विघ्ने—‘‘विशाख देवी सूर्यकं जमानां न या रोणाति न प्रभुदक्ति तिपथं शंकरः’’—द्रति। यस्य-शुच्य पाद्वयोपदेशः चकितम् भाग्यां एवोक्ता। दुधिः गाधुर्गलयः।

0. यावालिवींयाज्जूनः—‘‘विषकुटोऽस्माधिरते विषुः’’—द्रति ११.७.६।
रस्वद्विति गत्ततीति गतिमान्न प्राणी ♠। 'विषाणु' परंपर म्रुष-ग्रासं विरितत: प्राणिनो ज्ञाता, तज ज्ञानं। 'देवी' कामिनी बायका जलित्वा चतुर्देवता विषयते। 'या' चतुर्देवता प्रथमां 'न रोषाति' । 'न चमत' नैव व्यक्तातीति दिधकाया प्रामाण्यः। तत्र नीतां दिधका मंदेव।

तत्त्व रस्म प्रामाण्यः—'सितोच सुख्स्म सति ह सा वा यदां प्रागरो, यदेतदाहिन्यं; निश्चितं क अप्सरसुपासे, यदैव होता परिवारस्वम पाथानु प्रति मोक्षान्विती; ततो वा तत्र हस्तांतः-तिंदुरा मोक्षान्य या रोषाति न चमौदिति; तया निश्चिता: पायथान का चराचरः। पायथान्या सत्त्वदैतं दिधका होता प्रामाण्य निश्चिता एव तत्पायथान का चराचरः। पायथान्या सत्त्वम होतोहुसुते स्वातः। सवृद्धिकालः'—दति। यदेतत 'चारिन्य' शस्त्र ब्रह्म, यदेतदिनात शस्त्र सति रक्षाभिधा पार्थचारः। चिता एवः। आकेशमुः संवत्तं मद्यं यथं यन्ति स्वास्त यन्तोऽग्रामान्य न, ततु खाने 'क्वतेषाः'; स्वाध्यात्मकम् 'सुख्स्म' शस्त्रम्, - यथा समाधानं जीव-मायार्णो विभाज्य, तदेतदाहिन्यं शस्त्रम् मयंदेतसरिन्यः। ततू वाक्य भिति, तदेवोऽसे—'नित्य तिति: मृतुर्देवता, सा व पायथानो' पाठावर यती 'उपाधाः' होतु: समोपे निन्यति। कैनामिहाचर्चा वेदित सुन्दरमीविद्यते, — देवावर्त होता 'परिवारस्वम' गंगसारस्तं वरिष्टति, तदेव ब्रजनाथे। पायथान प्रणात्रु होतर तिति 'प्राणी
मोखामि' प्रजेषामि 'द्रति' तस्या भविष्यायः। ततो वै तष्ट्रेव निर्नाम्रः परिष्पोयवाकारणात् तद्यथार्थायं हस्ताक्षिः
'एतान' हिपद्वं तत्परिघारं हेतुलेणाप्रमः। काशी चिप्रेति विवादायं नौवीयो हितीयं: पादो "न या"—प्रावार्दिक: प्रद्र्प्तगात्र
सुपार्दीये। 'तथा' हिपद्याय वाम्हश्वाया निष्चास्त्वः सकाशा श्रावः
'श्वरावः' प्रघो वस्मासनान् पाणानु हस्ताक्षिः 'च्यास्त्रां' हिपद्वायं पवमासनायः तद्ध्र्यायः। पतिता दृश्यर्थः। तद्र्यो:
तापि हिपद्यायः चंसनेन पाणानु 'च्यास्त्रिः' निराकरोऽति।
'स्मास्केव' चेमेष्वायं होता चिक्त्वितामास्यात् सुम्पति। तत: वर्षु-भेवति, वज्मास्कारपि सर्वगुल्लाय धंशन सम्पवते। वेदं
प्रवचनं— "सर्वा मातुरैति य एवं वेद"—द्रति।
ततः सूच्यस्यान्ति कमः द्रव्यंति— "सर्यायं सवन्न द्रव्यी वावः सर्यायतीवः। तेन सूच्यं नाति पंसनं—द्रति। हिपद्वायं
गतिवाचीति 'मृण्याः'-यथःस्तिः, 'चवी वावः' धारिष्ठोपिष्य सर्व-यतीव सर्वदा गच्छेव; 'तेन' सूच्याविधानान्तिग्रहित्रः।
हत्रो भगवानं कमः द्रव्यंति— "यदु हिपदा, युग्म्यकस्य सा सर्वांश्ल हस्तांक्यभयासा। तेन हत्रो नाति प्रसंसति—द्रति।
'यदू' यस्मादेव कार्यादिति हिपदा, तष्ट्रेव युग्म्यकस्याक्षुः
युग्म्यकस्याक्षुः स्वभावं। युग्म्य सर्वाचेन्द्रानां प्रयोगति
युग्म्याय सा हिप्या सर्वांश्ल हस्तांश्ल चन्दीमो व्याप्ति; तेन
हत्रो भयि वस्मालातु नास्तिग्रहित्रः। || 8 ||
द्रति श्रीमायशायायेविरंति साधवोियें वेदायंग्रहिये
ऐतिरेयब्राह्मणं चतुर्यापिष्कायां हितीयाध्याये
( सर्वाद्याध्याये ) चतुर्यं: खुरः || 8 (१०) ||
परि द्वारति रसला वै वृष्ण्यः प्रकृतिः अश्वतिः प्रकृतिः चेतानं तद्भवति: प्रतिष्ठापकः किरे विशेष-देवाय वृष्ण्य इलेवितया परि द्वारार्यं जाताम्: पशु-कामो वृष्ण्यः सुप्रेर वीरवला दृति प्रजाया वै सुप्रेर वीरवलयं धाम पतयो रघुशा मिति प्रजावानु पशुमानु रथिमानु वीरवानु भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति वृष्ण्यः चति यद्यपि चर्धां-दिनेतया परि द्वारार्यं स्वाभाविको प्रकृतिः सत्ती द्वारार्यं धुमिदिव वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यद्यपि वृष्ण्यः चति प्रजावानु पशुमानु रथिमानु वीरवानु भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति वृष्ण्यः चति यद्यपि चर्धां-दिनेतया परि द्वारार्यं स्वाभाविको प्रकृतिः सत्ती द्वारार्यं धुमिदिव वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृतिः सत्ती भवति यशौ विद्वानेतया परि द्वारति तत्समे विद्वानेतयैव परि द्वारार्यं भास्तिः यद्यपि वीर वै प्रकृतिः सत्ती विभाविती वीर वै प्रकृति
भवति यज्ञेऽव विहानु गायबद्रा च विद्वन्या च वरेरग्र
करोश्चिंिना वा युष्म सुसहोभा विवत मसि
नेति गायबां व विराजा व वरेरग्र कूर्यां
ब्रजां वै गायबां व विराजं ब्रजां वै तद्वादां सन्द
धाति ब्रजावचंसी ब्रजावचंसी भवति ब्रजायं मनि
भसि यज्ञे विहानु गायबां च विराजा च वरेरग्र
करोति तस्मादेऽव विहानु गायबां च विराजां
व वरेरग्र कूर्यां प्र वा समांसि मदान्यसुहा
पिवत मसिवनिवेशताभ्याम् ॥४ (१२) ॥

क्षायतिनसं समायतं नेता मृत विवते—"ब्रजायं जस्मयं
परि दमाति; ब्रजां वै हस्ततिष्ठानि सेवनेऽव तद्वाति: मसिवनिवेशति"
-प्रति। "हस्तति प्रति यदशि:,"-प्रति (सं.२७.१५.), यथा
'ब्रजायं जस्मयं'; हस्ततिष्ठानि ब्रजायं जस्मयं
तेन परिवानितस्य लाभं 'ब्रजायं' ब्रजायं ब्रजायं
हस्ततिष्ठानि प्रतिविर्यति भवति।

जित्यप्रमोगाः परिमाणैः विषयच्छ वायस्य योगोऽव विवते—
'एशा पिप्रे विषयेऽव जस्म प्रतिवेय (सं.५.०.१.)
परि द्याता प्रजाकाम: पदवकाम:।'-प्रति।

तस्मा क्षेत्रस्यमाय प्रमुख वाच्येऽव—"हस्तति सुमुखा
वीरवस्य प्रति प्रजाया वै सुप्रजा वीरवायं"-प्रति। यथांशिशुवदाय
'प्रजाया' पिता 'सुप्रजा:' योभानाययः वीरवायं सुरसः
तेन द्वायपादेऽव च 'सुप्रजा वीरवस्य'-प्रति। एदुधष्पकम्
चतुर्भर्ष्णिंक । ॥ ॥

चतुर्भर्षण  महुददति—“वर्षं खाम पतयो रवीला भिमित”—
प्रचोति। उपरीसते। ब्राह्मणदात्र वर्षं ‘रवीला’ धनामान पतयं
खाम। ब्रह्मवर्ष ब्रह्मदात्र ब्राह्मण सुपेश भ्रामपूर्वथा सुकुर्रम
प्रचोति—“प्रजावा भद्रमम रोयमाने वीरवाने भवति, यतंेव विदानिता
याति परि प्रवधाति”—प्रचोति।

पालनार्थवतमु भवम चर्य विधिते—“हसाते जाति यदयी
सच्चि स्वतेऽदो ततो ( संत २.२४.११, ) पारि दधारासेवकामो ब्राह्मवर्ष-
चखामु दत्तीव वामाकु ब्राहमकु चसति”—प्रचोति। भव पारि
वीज्य मतिसब्राह्मदात्र इत्युतान्युषुकाकानु ‘चतीव’ चतिसक्षे-
विचरं ब्राह्मकु ‘पासति’ प्रमोतीवीर्यं।

विद्वृत्तपदिष्टम प्रस्मपद नूषा बाचिते—“धृत्तिं दुरमदि
वे ब्राह्मवर्षं विभावति, दीव वे ब्राह्मवर्षं भावति”—प्रचोति। “धृत-
दहिति वामानेव”—प्रचोति बितियः पादः। ब्राह्मवर्षविषयिणेन
द्रुतमवयायों ‘धृत्तिं’ वर्षः प्रयुक्ते। नुस्ताभ्यवासमस्थितिचिं
‘ब्राह्मवर्षं’ बिभावमाया ‘धृत्तिं दुरमदिव वै’ भ्रामामुतक भूला
‘विभावति’ सर्ववा भैव भावे ‘धृति’ तस्य पादेऽ तत्तमेयं । प्रत-
वद्यादानवनेन ब्राह्मवर्षं ‘भीय वै’ विशेषाय भावः।

धीतीयपदि मूषा बाचिते—“वहौद्यवर्षं शतप्रच्छतित; दीदातिव वे ब्राह्मवर्षं”—प्रचोति। भविमार्ग पारि ब्राह्मवर्षालिक्षि-
ववेन दीदाकालवाचां दीदयति पद मिति; ब्राह्मवर्षं
‘दीदातिव वै’ ब्राह्मशुषु दोपाय येवति तस्य पदायाःः॥

चतुर्भर्षण  मूषा  बाचिते—“तद्भवासु द्रविय्य देहि विषु
मिति, विषु भव वे ब्राह्मवर्षमु”—प्रचोति। प्रधिकाः पारि यविव

॥ निबब्बीमार्य्यां। चारो शैली ६.१२, दशंमु।
भिन्न विनियम, तथ्यम देव; प्रकाशवर्षभ स्वेदेन शाखेस्वारारेष च विचित्रला तु।

वेदनपूर्वक मनुहान प्रथमवति—"प्रकाशवर्षभी प्रकाशवर्षभी भवति, यत्रवै विद्वानेत्या पारि दधाति"—इति। 'प्रकाशवर्षभो' नूतन सम्बन्ध: 'प्रकाशवर्षभो' तत्त्वोदमीकोर्तिर्युका। इति। इति। इति। इति। तत्कालसे विद्वानेत्यावे पारि दधातु—इति।

सूर्यस्यान्तश्च दर्शयति—"भाग्यस्याया; तेन सूर्ये नाति विशसति"—इति। राजादिय सूर्य प्रकाशसतिर्धेवतात्त्व, सूर्यावस्य सम्भोपासयानी ब्रह्मस्यानां सामी, ततानातिकम्।

हहलाच भगतंत्रम् दर्शयति—"यदु बिषयम् त्रि: उत्सवति; सा सर्वाभिषिक्त कंद्रास्मयासा; तेन हहलाची नाति विशसति"—इति। "एकै प्रवेदम् बिषयमास्"—इतिन्यायेन ॥ परिधानौत्तर्यायामास्वरूपिनिर्देशा; प्रथं बिछू प्रत्यावर्धभंगा दानिष्यदिधिभक्तितवादा श्रन धारी; तथ्यथवर्ता सर्वेष्टदसा मन्त्रंदायितवृत् ब्रह्मलादियं सर्वाभिषिक्त कंद्रास्मयासा व्याप्रोति, चतो हहलाच चपि तत्रास्वलायोगस्वतिः।

यदूसूर्यागिरी "साधिनेन प्रक्षेष सप्तुर्दीर्धनेन वरति"—इति ( पायथौ श्री ६.५.२१।), ततोभवायं देव यथे विवचन—"गायत्री च बिषयम् च बिषयम् कुचौड़"—इति। "भवा प्रिति सर्विना"—इति ( सं १४.६.१४।) गायत्री, "सर्विना शाखूः"—इति ( सं १४.५.७।) बिषयम्; तत्वां "वषुट्कुचौड़। याज्ञालेन तदुभयं पृथे दिवर्य।

तदैत्तुभयं प्रथमवति—"हहलाच वेय गायत्री, चौर्य बिषयम्; प्रकाशद्विः।

* १मा १९४५ दस्यं, ५०४० १६ वं ७९वाणिज्य दशमूँ।
ततोष्णं सम्ब्धाति'-द्रति। गायत्रा ब्राह्मचर्यं च प्रजापति-सूक्ष्मतत्वात्मादेवलब्धम् ०, ब्रीहो वीर्येश्वरात् तद्दूपम् ततुदभयान्ति रि; तदेन्नम्बारे चति ब्राह्मणेन सदा वीर्यं सम्बादयति।

वेदनपूर्वक मनुष्यां ग्रन्थभृति—"ब्राह्मचर्यसी ब्राह्मयथसी वीर्यवानं भवति, यत्रेवं विद्यया गायत्रा च निष्ठुमा च वषों वार्ती"-द्रति।

तदुद्राब्द्विरोह्यविरोहिविवन्तोऽपि। प्रतीवेद्यं धर्मं भवति—"भिषणा वाजुरा सुंदरयम्बिकतमिनि"-द्रति। चक्रिनेल-दिनं ब्रीलः प्रतीवेद्यं, चम्र्या पिता सितादिकं गायत्रा: प्रतीवेद्यं। एते ब्रीलः गायत्रो वाजे प्रदेके: पचा।

पश्चातांविचारे—"गायत्रा च विराजा च वषों कुञ्जर्याढ; ब्राह्मचर्यं कै गायत्रां विचारं; ब्राह्मणेव तद्दूपमं संप्रभाति"-द्रति। गायत्रा। ब्राह्मणं पूर्णं वृहस्म। विराजोविराजसाधनलाभदलब्धम्; भत-सुभायवारे चति 'पावम्' चयं ब्राह्मणज्ञानं संस्मृतिः।

वेदनपूर्वक मनुष्यां ग्रन्थभृति—"ब्राह्मचर्यसी ब्राह्मयथसी भवति, ब्राह्मणा मथ मर्ति, यत्रेवं विद्यया गायत्रा च विराजा च वषों वार्ती"-द्रति। ब्राह्मणासु। योऽन्त्र परि विशेषुमृतं 'ब्राह्मणश।'

तवर्गविवस्तीविजायोऽपि। प्रतीवेद्यं द्रश्येनुः। सर्वं पन्तं निग-मर्ति—"तबस्रादेव िविद्यया गायत्रा च विराजा च वषों कुञ्जर्याढ;—प्रशा संस्मृतिः मथ्ययथयुक्तमात्मां पिता सितादिकं-तावम्"-द्रति। "प्रशा संस्मृतिः"-द्रति (संदर्भ ३८५२५) विराज, "क्षमा पितामुः"-द्रति (संदर्भ १४५१५४) गायत्री।
‘मायत्रा शेष विराज्या १’—एवेलकारेष यूनियनस्स विन्दुपाश्च्यात्विनोऽवतिति:; तत्कादपि विराज्येष: प्रसुस्त द्विपथः ३ || १.||

शति नीमकायायायायिनारिच्यावर्णाते माधवीये वेदार्थप्रकाशे एतरेयब्राह्मणस्स चतुर्थपश्चिमायायां हिनीयाध्याये
(सतत्द्याध्याये) प्रस्सम्: खण्ड: || ५ (११) ||

चतुर्विंशति लेतदहरपवल्यार्यात्मकीये सेतुने वे संवास वा मार्भनि प्रतिन सोमांश कुंजांसी चैतन सर्वा देवताज चनारशु दे तत्कादेजो नारायणे सा देवतां येवेतत्विन्दृष्टि नारायणी तदार्थकाशोयारस्सोयायलं चतुर्विंशति: स्तोत्रो मन्तवि तत्त्वतत्रिशशस्स चतुर्विंशति
चतुर्विंशितिवर्णं चाइमासां चाइमास एव तत्त्वंतवार मार्भनि उक्षयो भवति पश्वो वा उक्षयाः पशुना मवश्वे तस्य पशुद्धश स्तोत्रि भविति पशुद्धश

* 'षूणे'—स्त्रायां (१५१५०) पदत्ना चर्या बरतारागिध्यः; काव्यचन्द्रम्
* 'इतराः'—इतराः बाह्याः (४५६८४)।

वर्षीता सुप्रस्ति क्षत्रियो सवर्णि विश्वासोऽस्मात् (१४.१.२.)
वर्षीता सुप्रस्ति 'रेतु:वर्षी विश्वास: पशुः विश्वासः'—रेति (१३४० पृ.६१), 'शिपिही:०-५वधाने'-रेति (१४००-५४०), तत्कादेजो नीतिः सतार्यम्।
चतुर्थपञ्चिका २ ६

श्रायि स मासो मासम एव तत्तत्वत्सर मार-भने तथा वहिद वीषि व ग्यानि स्तोत्रियासा-वति संवरसरखान्यः श्य एव तत्तत्वत्सर मारभनी प्रिश्चेत् सादिकारुर्विनिष्ठों वें संव-शस्रों न वा एतच्या प्रिश्चेत्योद्धारं न विश्वाचर्तिस व दयानिष्ठोऽः झामुष्टाचा वार्ताविंश्राथाय: प्रवाना: शुचीतुविश्वानीतराणि तोषां तदु- चिट्ठ्येव वीषि च शतानि स्तोत्रियासा-वति संव-रसरखान्यः श्य एव तत्तत्वत्सर मारभन उक्क्य एव शाल्यवस्मसूचि युक्तः पशुसमवं सचं सर्वांगि चतु-विनेशानि तोषां च भलाहितारुर्विनिष्ठां तत्त्वा-दुःख्य एव खातः || ६ (१२) ||

प्रिश्चेत्य उक्क्य: बोड़श्चिरागेश्वरेऽ चतुःसंखो व्योति-होः: सार्वभावाचायोपरिणामाविशिष्ट: ; व एततत्तवेय सुप-जोब प्रवत्सानां "गवासयन" नाम संवरसरसर मभिधात्वनम् ५। संबन्धितेन पद्धतिकालिन्यदिवसे शैवकाशुं मित्री पूविश्वानां जत् वृः संख्यां मध्ये कवाचित् संख्या गुः: सोमप्रयोग: सर्वी-प्राप्तिः। । सों: हैवेकदिनसाध: सोमप्रयोगी पेटेकः:न्येन व्यक्तिये। शंबांशरसरस्य दिवसी कान्तितिरामवंशः सोम-प्रयोगीवेलुः। । तदनानांभाविति ब्रित्तियेदिवेसुःः गुःः सोम-

१५ यासाल्रेण वै वेदः । चतुःयस्यप्रपायकोऽरङ्गातस्।
प्रयोगं विष्ठे—"चतुर्विंशं मेतदद्वययम्बारम्भलियम्"—दतिः।
"चतुर्विंशं" नामजः कवितः स्मारकः विष्ठे।। स च हल्लिन्द्रेव माहायते—"पदार्थोऽहिन्दुरोति, स दिनसम्भि: स चतुर्थि: स एकाया; सप्तार्थोऽहिन्दुरोति, स एकाया स दिनसम्भि: स चतुर्थि:; सप्तार्थोऽहिन्दुरोति, स चतुर्थि: स एकाया स दिनसम्भि:।।
पश्चाय सर्वं—सोक्ष्याधारभूते तवे विधामानात्मकं स्रोतं चालकातिविष्ठे चतुर्विंशतिस्त्रञ्जकाः स्रोतं वाणिज्या।। स च चालकातिविष्ठे। पयथ्यः: संबधती। तत् प्रथमे पायथ्ये प्रथमा चरं चिरायक्षः स्। जहाता तामिलतिरिद्धिभिष्टेत, हितिया चरं चतुर्विंशं मध्यं तालिंततिरिद्धिभिष्टेत, चतुर्याया चरं सद्गेत्रतपाठो न चालकति।। एवं प्रथमंपायथ्ये पर्युतीं रोक्षं संबधते; तालि: चालकातिरिद्धिभिष्टेत्। हितियपायथ्ये प्रथमाया: सर्ववायात्; हितियायायित्रियस्यायात्: चतुर्यायायाबतुरिद्धिभिष्टेत्।। चतुर्यायायित्रियस्यायात्: चतुर्यायायाबतुरिद्धिभिष्टेत्।। तथा चतुर्यायायित्रियस्यायात्।। तथा चतुर्यायायित्रियस्यायात्।। तथा चतुर्यायायित्रियस्यायात्:।

* तः भा: १.४। प्रचारकत्वं विष्ठे: चतुर्विंशं, नामकरणम: सुर्वपायस्य, विकासस्थानम: चतुर्विंशं।
तस्यर्थः भाषो निर्वचनं दर्शयति— "एतेन वै संवकर मार्गतः, एतेन स्थोलां श्वस्तती ये तेन स्वातः देवता ; परार्थः वै तदश्रयो नारायणम् देवता, यद्वेदविर्भिनि नारायणे ; तदार्थःचोयश्वरश्वीयलम्"—दर्ति। एतेनेवं चतुर्विंशतिनां तत्तथः—
'संवकर' सो मार्गते। तत्त सामगी: प्रयोक्तवादो द्विभोमः। वाहूऽ: प्रयोक्तवाणि यानि चुतांचि, वाजच तत्तन्न्य-प्रतिपादः सवार देवता:, ततृ सवार मण्डलेवाधारमेण। यदि गावेश्वरभितिशुभिनि
बसो वा देवतासारं वा नारायणं, तदाली मध्याभिनि धार्य भवि चुतेंद्रितार्धिष्ठ मनार्धेच्छ मेव भवति।
तत्त्वाविष्णुवाचसे प्रस्वर्ष सुखः प्रार्थः। तथा सलाहमः
वांम सत्सग्नानीति युक्तायार्थवभीयों गाम सम्प्रभमः। यदयात्-
तत्त्वाद: पूर्वेश्वरविनि प्रायोक्तवाणि वांग प्रार्थमः, तत् तत्तथापि
तत् प्रायोक्तवाणि रितिः सब्दां गताः। सवार रितिः। चार्ये निर्देशीकृति
प्रायोक्तवाणि भवतीखिम्प्रेतीखार्थवान्यः
गाय भेव बज्जानम्।

महासविभिः स्तोत्रविभिः सतिः—"चतुर्विंशतिस्तोमो भवति; 
तत्तत्विभिः चतुर्विंशतिः"—दर्ति। यावत् स्तोत्रविभि सिद्धि,
तेशु सवें मः पूर्वं तुदानतः: ० चतुर्विंशतिस्तोमाद्विव्यस्मादः
सोमः; स एव सर्वमः। द्वियोपयोगार्थवाणि चतुर्विंश नाम 
सम्प्रभमः।

तं स्तोमं प्रार्थति— "चतुर्विंशतिवर्ग चर्च्यमासा, चर्च्यमासम 
एव तबंकर मार्गते"—दर्ति। दादथात्म माचेयू विश्वमाना 
पर्यायात्मकत्विभिःस्वाभासः। तथा सलाहेच्छमेव एक मर्यादः–

० 'सत् पूर्वं तुदानतम्' वा।
मात्र समायों पुनर्वयर्थरूपमात्र इत्यादि वैभव कहित विहिरितस्वभावी संवक्षरसंग्रहार्थी भवति। तथावतरित्विद्योऽसः। प्रवाहः।

एक्षरितविहिरि सोमायासु वस्माविशयं विलयति—“हक्कोभ भवति; पश्यो वा चक्ष्याणि, पश्युणा मवववहै” —द्रति। यह विश्वधृष्टिमान्यो योग्य सुक्ष्मकस्णम्, सोमायासु विद्येऽसः। तत्र हादिशक्तोदेघ उत्तरादिः चोबुक्विष्ठनामस्कारी सोमार्चि; तेनापि पञ्चप्राप्तिः तुल्यात् पञ्चत्वम्। चत्र हक्कातुधिनं पञ्चप्राप्ती भवति।

तब्रजः नामत्र चोदवारात्सस्त्रोतसंख्या भवति। तत्र हक्कातुधिनं पञ्चप्राप्ती भवति; पञ्चत्वम पञ्चार्थि; स मायो, सामाय एव तास्यकाण्ड साराभवेऽ—द्रति। सामायाणां दिव्याणं विलितविषय स्तोत्रसंख्यायाय तथाफ्रायास्वस्ताभि:। ‘सामायः’ यथे—मासाक्रमेनेतर्यः।

सोमायासु चत्रानं वज्रानं पञ्चप्राप्ती—“तस्य विष्ठि सौरि च योगानि सौरियास्वादङ्कि संवक्षरसंग्रहाणि: एव तास्यकाण्ड साराभवेऽ” —द्रति। प्रवाहः स्तोत्रसुषु विहिरितस्वभावी संवक्षरसंग्रहाणि: लाभात्तथायः: सौरियोप्या विभवितविषयः सम्पदायेऽ; तत्र विस्तरे द्रष्ठं स्तोत्रीयो प्नयविष्ठिकर्ष्या ग्रहद्वम्, व्यवस्त्र स्तोत्रिद्वृत्तम विमायाविष्ठिकर्ष्या ग्रहद्वम्, सौरियिः सम्पदायेऽ। संवक्षरसंग्रहार्थी तातः तथाभवेऽ। तदेव

नामः पञ्च उपपादितः।

* २५४—२५५ पद्यम्।
† “पञ्चप्राप्ती पञ्चप्राप्ती पञ्चप्राप्ती” —द्रति च सतो यात्र ४.२.५—१० ते
यथ पचासां विषयं—“मन्त्रिद्वारा ऐतंद्र: सदिभाष्य-राजिद्वितीय; न वा ऐतंद्र: सिद्धिमोद्यादि-धार, न विचारित”—धरित। यहिद्व द्वितीय महां, सिद्धिमोद्यम: कर्तिव:; मन्त्रिद्वारा संवक्षरसंबन्धितवात्। यथ विन्दति वेदु, तदु-प्रवेन—‘मन्त्रि-मोद्यम:’ तथ्यादिरूप: कविदिपि कर्तुः संवक्षर-सवथव्यवहृत:; ऐतंद्र: ‘नैव शाखार’ नैव धारितित्व महाः। अथ-पदातिप्रवर्त्त्य न द्विभिन्निमोद्यावितिविन्दन:। मन्त्रिद्वारा मोद्यमविषयितित: कारुणेतद: ‘न विधाय’ विषयु ननुकायित्व न महाः। ‘धरित’ एवं पचासांवादिनि सम्बन्धाय:।

मन्त्रिद्वारा द्विगतियिं विषयं—“स वयम्बिन्द्रार्गार्गाय: पवभानाः सुवत्रयिमानार्मितरां द्विगतिः। तदु विदहेऽव श्रीसि च मतानि द्विनियायास्वप्नि संवक्षरसावि-स्वस्व: एव तदवक्षर, मार्मिति”——धरित। मन्त्रिद्वारनं प्रवर्त्त्य चिन्त्यमयानां-चंदिनिप्रवमानामभविन्यपामानैं स्विदुः दोनेष्ट्य-पलामातनमण्ड:। दोमत: कर्तिव:। स च मन्त्रिद्वारे साध्यात:—“सोकृमभ्यो दिशयरूप: च तित्वभि स हादमभि: स एकया; योकृ-मभ्यो दिशयरूप: च एकया च तित्वभि: स हादेमभिः; योकृमभ्यो दिशयरूप: च हादेमभिः। एकया च तित्वभि:”——धरित ।। प्रयोगे परम्भु चारा:मयाविविन्दितिः, सिद्धियो दार्शभि चालसि:। वतोवाय: स्वत्वाद:। सिद्धियंक्तरं प्रमायमयाविविन्दितिः:。“

• एव स्वभ पचासां समास्प्रतिपि (तारो ब्राह्मण 5.2.1-11, 12)।

• एवाधारितमक्ति ‘प्रतिहित’ विन्दुः (तारो ब्राह्मण 1.12), साधार्यान चापारान तत्त्-वचेऽ‘नेदीय:सिद्धम्’—धरित (३.१२)।
हितोयायाभिनवारैनि: दतोयाया दादगाज़ल भालति:; हृतयाया: सख्याळूऽ, दतोयायाभिनवारैनि:; मिलिवातेण्यारिङ्गः स्तोत्रीया: सम्
भले। सोब्य मध्यालांरिङ्गः स्तोतोऽ। त भेनि पवमानानेवु विङ्गः
जला विङ्गः विङ्गः स्त्रोतोऽ चतुर्विंशः चोऽ जुख्यात्। तथा धति
पवमानस्वानेवु चतुर्विंशः कवित्वाकः स्त्रोतीया: सम्
भले; दत्रस्तोतोऽ दक्ष्याचिकायतबहुस्त्रोतः; ततो मिलिवा
वाचिकायतवस्त्रोतः भवति। संव्यागरमत्ताना सक्का सपि
तावस्सादः क्रेणेव वंवासः मारमेऽ।

एवं पचन्त दुपन्यस्य तयोऽ समविकालित मलिवेच्यु पुरावि
पुष्पेष्टिः सुकुम्भः सुपन्यस्यति—"उक्तः एव स्त्रोतः पशसमृष्टः वशः,
पशस्मृष्टः वशः स्त्रोंच मण्डिताणि योऽवाणि प्रस्तादीदात्रिधः
सुकुम्भः स्त्रोतः"—रत्नः उक्तःष्टोऽस्य यथः पशसमृष्टः वशः
वशः पशस्मृष्टः कप्तस्यः। किष्ट उक्तःपच्य स्त्रोंच योऽवाणि प्रस्तादीदात्रिधः
वशः पशस्मृष्टः कप्तस्यः। तथा धति प्रश्राहातः
मुखारश्चैवद्वितुविंशः भवति। सुधाकरः कुच्छाचिकावरितः
हतः। 'तामाकुलः एव' कार्यः। एववमेव विनासाः;
'प्रविभूमी भूत महत्कषणोऽतिः'—द्रवित्तृत्थाकारकारणताः 

रत्नः श्रीमान्यायशाचार्य विनासाः माधवः केदारः पारम्परिकाः
दितीयायाचार्य (सम्वद्याचार्य) प्रदः स्त्रोतः। प्रदः। १२)
बृहद्यामारे सामने भवति एवं वृषभन्डरे ताभ्या मेव तथवत्तरं तानि पार्थे वृषभन्डरे शिर एतदा: पार्थुभ्या मेव तत्त्वं गिरोभायुलिं पर्ची वृषभन्डरे शिर एतदा: पार्थुभ्या मेव तत्त्वं गिरोभायुलिं ते उभे न समवशृङ्ग्य ् य उभे समवशृङ्ग्येऽथेव किंवा नौर्ध- भनाति तौ तौ मृष्क्कः वर्तिते लेव ते सार्दिक्तोरं तौ मृष्क्कः भवन्ति ज्ञेष्टैव धे वह नौ राजस्वेऽ राजस्वे् राजस्वेऽ राजस्वेऽ वृषभन्डरे यथै राजस्वे् तातेष्टैं बर्तु वृषभन्डरे यथै राजस्वे् तत्त्वातृ यदृ वृषभन्डरे यथै राजस्वे् मेव मेते उभे चनवशृङ्ग्ये भवति ये वा एवं विशांस एतदशपत्त्वाय वृषभन्डरे कथ्ये तौ श्वः संव- भन्ति मातुःसमातेष मातुः मातुः भाष्यः भाष्यः लोकांच चान्ति चान्ति सर्वा देवतासिप एव तथासितः। सोमपीतव भवन्ति: संवभार मभिबुखां भास्ते ये वा शत ज्ञारं संवभार मुयवत्ति गुणं वै ते भार मभिन्नं दृढ्यं संव गुरुभा रमणाखो य एवं परब्रजातु
कर्मविरामवासवलाटैयैति स वे खाति संवदसर्ख पार मसृते। ० (१२)॥

इत्यःस मूः पीड़कापां विकालितः सामस्य मनूष श्रमयति—
“हहद्रवन रे सामनो भवत्; एते वे यशस्व नावो सम्पारिखि यदु
हहद्रवनरे; नाभा मैव तस्वार्सर तरति”—हृति। “ला मिषि
हा महे”-इस्था वृजुबस्य साम ‘हहद्र’ ए। “चभि ला गृह
नोरुसः”—इस्था वृजुबस्य ‘रक्षसर्म’। एते एव पिपि ह्याहे
व्याख्या समुद्रस्य सम्यक् परतीर्यापिसिद्धानभूते नाथी। संवदसर
वेद्यम समुद्रपते शाखालाटे दर्षिवतम्—“ससुहर्” वा यत्र प्र
प्रवन्ते, वे संवदार सुपालिति”—हृति (सै० पू० ३०००००००२००००२)। तथा
हृति न्यायजनथलेळोः साक्षोत्तरिपुलं युक्तम्। पतो हहद्रवनर
कृपाप्या मैव संवदारसस्य समुहि ‘तरसित’ गदायमयनस पार गळ्ञति
ेकः।

प्रेक्षार्थवेद श्रमयति—“पादी वे हहद्रवनरे, धीर एतदः; पादाध्या
मैव तक्षियं गिरीराध्यायिति”—हृति। यथा मसुस्थ
पादी, तथा स्थल ‘हहद्रवनरे’ सामानो; ‘एतत्’ जारणमीय
महः गिरीराध्यायम्। ततो यथा चोः पुरुषः; पादाध्या मैव
देवीगनारातु समस्ये गता, तब गिरीराध्यायेन्द्रव्यासर्षार्थिद्

* “रथनसामा वृजः भाष्मासामा यवसधार्य सामर्थ यति”-हृति चापो चापो १०००५६।
† कृ चापो १०००५४२। तन्वः चारः चारः १०००३०००००४।
† कृ चापो १०००५४२। तन्वः चारः चारः १०००६००००४।
† कृ चापो १०००५४२। तन्वः चारः चारः १०००६००००५।
† एव चापो चापो ६०००४००६। (प्रवशान—चापो चापो १०००६०००४।)
हयं 'क्रियम' 'चार्यं' 'प्रामुख्यं'; एव नेते विज्ञ: वामभा नेतहः: प्रामुख्यं।

युगजपि प्रकारात्मकः प्रमाणः—“पत्नी वै हहुःकारि, धिरं एवतः; प्रज्ञा' नेते तत्तथम विरोधायुष्यः”-दृष्टि। यथा
लोके पत्नी प्रकारे नेतवाकायिः सुर्यत्, विरोधलक्ष्मिनः बानाविशे-धिर्मण्डला चिन्यां 'विषम' भिन्नाचार्यां सांविको 'सुवते' भिन्नाचार्या।

शामद्रेक्ष परिभाषाः सम्बविधत—“ति चये न समवज्जे; य
चो चतुर्वेदीयः बिन्दा नोरधनाशीर्यो तोर वचक्ति वेवैवेव चेते ये चचाचार्ये तोर रच्चनः वेवरन व च चो समवज्जे।”-प्रतिः।
सोरे सांविको 'न समवज्जे' न परिभाषाः; एवग्रामणाद-धारण सुभवपरिब्राहः।
सो के चतुर्वेदीयः नरिस्वामिः खानः चालयं परिभाषित, तेतां द्विष्णोसाधारः प्रस्थतेः।
सोरे चतुर्वेदीयः नरिस्वामिः खानः चालयं परिभाषित, तेतां द्विष्णोसाधारः प्रस्थतेः।

सभ्योः साध्वीरंकेर चतुर्वेदीयसाधारः दोषे नासीये- तदयं दृष्टिः—“तथादि रचनार मनंधिरुपंशैवो मनंधिरुपं; चच
यदि हहुःकारी रामनविशेषे मनंधिरुपेऽ मनंधिरुपे।”-दृष्टि। ‘तत्’ तथोः:
२१४

ईतरैयमास्कम्

सावोरं स्वयं यदा रघुरां दर्िजेि;— हििैिावलितिेि; , तबता
हििैि प्रयोिगम्बीूँः; फळत चभय मध्यपरिलभ्य श्रेय भवति ; एवं
हििैिर्िांिगप्रेिनि रघुरांिर्िेिव सम्पर्िति:।

प्रकारान्तरेि सायाख्य प्रयांख्य—"यहि रघुरां तदैिपुः,
यदृ हििैिेिरेिाः, ग्रहुरांि तैिािाः, यदृ हििैिैिेि श्रेयिेि मेिे
भेि चनबवढेिेिेि भवति:।"—प्रतिः। प्रहृििङ्गः प्रद्वमि दििवेिु धानेिेः
हििैिोिर्िांिखानि चतृ धानानि,— रघुरां, हििैि, वैिेिे
वेिांि, याकां, राबि भििि। तब रघुरांस्थ हििैिोिलिखिर्खानि
पूः सुिस्म ( १२२ पृ० ); "यदृ भाज रघु ते प्रतमसः"—िििा
शुचिििे वैिेिे सामः; "पिबा बोि मिम्न मनःिु लिा"—िििा
शुचिििे वेिांिे सामः; "भो चिेि पुरो रघुसः"—िििा नीिोः
भािांिे शािांिे सामः; "रेबतीिे: सरसादेिे"—िििा नीिोः रेबतेिे
िामः। तब हििैिैियरेिवििरािसिििांनीयाििलिसांसििीि
िििर्खानि भेिे चेिे परिवििे एवं भवति: ; चभयपरिलभ्यः सर्विा
न योिा दििर्खः।।

* "प्रिि: चिेिे भवति"—प्रति तैः सं. ०.२.६.२। प्रहृििङ्गं सर्वः: प्रिि: पा. १-
२.६.२, गा.। "सबिििेः पूर्वं पुरसाद दिपुिि चयबिि पूः सुिस्म:"—प्रति भवः पा
१२.२.६.४। परसाद टीिविम्बः ( १२४ पृ० ) दिििमः।

† है पा. १.२.६.४ चििे भारो गा. १.१.२। रेबण्ड ( योिीिांि); है पा.
२.१.१.२ चििे: प्रमािििे जचाई गा. १.२.६.७ रेबण्ड ( चा.सः)।

‡ है पा. १.२.६.७ चििे भारो गा. २.१.१.१ वेिांिे ( योिीिांि); है पा
१.२.१.१.१ वििे जचाई गा. १.१.२० वेिांिे ( शोिसः)।

§ है पा. २.१.१.३ ( )।

|| है पा. २.२.२.५ चििे भारो गा. १.२.१.३ रेबण्ड ( योिीिांि); है पा.
४.१.२.२.२ वििे जचाई गा. २.२.२. रेबण्ड ( शोिसः)।
चतुर्व्यंपिका २ ७

चतुर्व्यंपिका

"धे वा एवं विषांत एतदयु ध्यासः। वै ते श्र्यः। संबन्धः मातार्हे। माझे शंका चाले। स्वर्ण देवताश्रेण्य एवं तथा। माना। सीमापूर्वम भस्मकः। संबन्धः महिमुख्यं भास्ते।"

"धे सन्धिः। धुर्योहारेष्ठ एतानां माहिमां विवाहः। एतदयु ध्यासः। पुष्टिर्धित्तिः। ते सन्धिः। संबन्धः। महार्थारेष्ठ। शर्मादारेष्ठ। माधवादारेष्ठ। सर्वेवान्तारेष्ठ। धार्मिकोपन वुर्त्वा। संबन्धः मध्य नैन्यवेण शोभ महिमुनिक भास्ते।" विषयः बोधिपि न भवतीतः।

"सच चतुर्व्यंपि सारप्रथम प्रयासः। प्रत्ययोऽहार्थाः। विषयः। "धे वा चत उँच। संबन्धः सुप्पवित्ति। युगः। वै भार मभी नि दृष्टे। सं वै गुरुर्मार्गः। धुर्योह एवं परस्तादुः कर्माभिरामा धुर्योहुः। सै तर्क। संबन्धः पार महृति।" विषयः। "धे वै वेदवन मन्दोऽद्यः। सन्धिः। 'गत् भार्यशोभः परस्तिम भ्रात: प्रारम्भः मानुः। सोमेऽन्तसंबन्धरूपम् 'धुर्योहित्तिः। ते सन्धिः। 'धुर्यः। वै गौर्य नैव भार्मः। 'सभीं धुर्योहित्तिः। सारपूर्वतः स्वाययत्ति। 'स वै एव। गुरुवासः। 'श्रुताति। भारवाक्षानु सन्धिः। विनामायति। "धे। प्रयासः। 'धे सन्धिः। एन्यं विषयं परस्तात्। धार्तित धार्तियति विषयति:। 'कर्मशः।' प्रयासः। 'चत्वारोऽद्योऽद्यरूपः। 'धुर्योहित्तिः। प्रत्ययोऽद्योऽद्यरूपः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। 'धुर्योहित्तिः। प्रयासः। "धे वै एव। सन्धिः। 'सन्धिः। चेत्तेशं संबन्धरूपम्। ‘पार्वती महेशं। पार्वती माहः।"
प्राचीन सच्‌; तस्मां चापात्‌ प्रकाशाः; सोहे श्रवणं पश्चा; ; उप-रितांकिता प्रकाशसात्‌; सोहे सुगमं पश्चा; ; यथा सोहे कर्माच्छि-लकालयः; स्वभावं; पूर्वेऽद्वैतों बंधं प्रीठः प्रसारां समयं: पाल्यंस: पश्चायं कूलम्त, एवं संवार्ताद्रपि। तथा क वाकास्ते् न्यूतये्—“यथा शाश्वते् पश्चात्‌ मध्यमं व्यस्तं सम्बन्धम् समास्यत, एवं एव संबाराश्च् पश्चात्‌ दिवाविलासं सम्बन्धम् समास्यतम्"—दृष्टि (तैः रा० १.२.२.१.२।)। द्वितैः मध्यमात् कौर्यसम्यतलतू विषु-वामकां चैवं दिवाविलासं। तत् पूर्वंपच्छुद्वे मासहन्तः योः प्रयोगम्‌; एव मुन्तरपि मासहन्तेऽपि। ततेव कर्मेष्ट एव योऽयोगों यवपुक्तेित, तदानि मन्त्वारं स्वात; नूतनाशुल्लात्-विश्रीवावेयालक्ष्मा सति वैवष्कं भवति; एवं एव मार जस्तुष्टेि। वत्तद्वारावर्षानें पूर्वम्व पद्धम सात्त्व यानं व्रजोऽनि वैवष्कं वेणालु-पूर्वसंवादुसिद्धतनि, तानि कर्माशुल्लात् मारेि तिथिपरितकसं-वातुदेिनि ॥; तथा धनाश्वासामादाद विशिष्टवेय संवाराश्चं समाभाष्मतृति ॥ ७ ॥

दृष्टि ब्रिमाश्वायाच्छायावरिविते मानवीिे वेदार्थंप्रकाशे्
ऐतरेयवाण्वायाश्च चतुर्थपद्धिकायाः हिंदीङायाये
(समादायाये) सतम्‌ खङ्ख्‌ ॥ ७ (१५) ॥

---

० ब्राह्मवासिनिवर्ततः गर्भावशंश्च प्राचीनद्वितसारं: प्रवचं खङ्खं; तबंपुरगीम सुकृत्य बाराधवी:। ते ते संस्कारं प्रत्येकं, अविकारायुपयुपायुरस्वतिरिविवाहरिक्षः प्रस्फ; ; एव चतुर्वर्षं मार्गसाधनेि; तदविनिवस्यस्ति।सक्षः: प्रस्फ; ; एवरं दशति: प्रवचिः् प्रवचिः् कारं पूर्यंस:। पदसन्वाद्धिनं पश्चात्‌ मानं: स्वायाः।। तत्‌ तत्‌ मासादी पदीजित्यं। प्रस्फ; ; काय्यं; तत्‌ एकं प्रस्फ; प्रस्फ; ; स्वतिरिविविधं निर्स:;
चतुर्विंशं तन्महाभरतः वृश्चिकेनाच होता रेतः सिस्तति तद्दीर सहाबतियेनामः प्र जनयति संवधारे संवधारे वे रेतः सिस्तं जायते तस्मात् सहारसमां वृश्चिकों निष्क्रियता भवतिहे च वा एनं परस्पर-लक्षणभिः रामः। स्वाभादुपैति य एवं विद्यानेदद-रुपैति खस्ति संवधारस कार मसनुते व एवं वेदः वो वे संवधारसावारः च पारं च बेदः स वे खस्ति संवधारस पार मसनुतेर विताराँ वाब्र्ह्मायः वा प्रायोभियो उवाच मुद्यन्यीयः पारं खस्ति संवधारस पार मसनुते य एवं वेदः वो वे संवधारसावरदेशं चोद्रोधणं च बेदः स वे खस्ति संवधारस पार मसनुतेर विताराः।
राजा वा ब्राह्मण यद्यपि विश्वास नहीं करते, वे संवरसरस अध्ययन करते हैं। यदि वे संवरसरस अध्ययन करते हैं, तो वे संवरसरस अध्ययन करते हैं। यदि वे संवरसरस अध्ययन करते हैं, तो वे संवरसरस अध्ययन करते हैं।

इत्यादि अन्य संवरसरस अध्ययन करते हैं।

पत्रादिकाराकर्षणीय चतुर्विभागात निश्चेपकश्चेत्र वाच्य-विद्वेश्वर विधान—"यदि चतुर्विभागात तथाप्रसन्न हस्ताक्षरेण द्वितीय रूप: स्वरूपता; तद्वपर महाकालोत्तराणाम् प्र वज्ञनस्य; संस्कारित संवरसरस कर्षणार्ये कर्षणार्ये रूप: स्वरूपता; तस्मात् निष्क्रियोक्तिः भवेऽग्नि व एवं परस्तांतः कर्षण भवेऽग्नि व एवं परस्तांतः भवेऽग्नि। यदेव द्वितीय चतुर्विभाग भी; 'तद्वपर संव-सरसरसानां महाबलात् महाश्यामम् महारथेऽग्नि। परस्तांतः चतुर्विभागाः पूर्वप्रचिनात्तितीयो भास्यः; परार्द्धशेषस्य महाबलात् सुपराक्षणां द्वितीय महाध्यायम्। चातुर्विभागाः परस्तांतः भी; तद्वपर संव-सरसरसानां महाबलात् महाश्यामम् महारथेऽग्नि। परस्तांतः चतुर्विभागाः पूर्वप्रचिनात्तितीयो भास्यः; परार्द्धशेषस्य महाबलात् सुपराक्षणां द्वितीय महाध्यायम्। चातुर्विभागाः परस्तांतः भी; तद्वपर संव-सरसरसानां महाबलात् महाश्यामम् महारथेऽग्नि। परस्तांतः चतुर्विभागाः पूर्वप्रचिनात्तितीयो भास्यः; परार्द्धशेषस्य महाबलात् सुपराक्षणां द्वितीय महाध्यायम्। चातुर्विभागाः परस्तांतः भी; तद्वपर संव-सरसरसानां महाबलात् महाश्यामम् महारथेऽग्नि। परार्द्धशेषस्य महाबलात् सुपराक्षणां द्वितीय महाध्यायम्।
चन्द्र उपाख्यान 'पञ्जा' हस्तिवास्तवनिकोवच्चास्युक्तयुक्तेऽप्रजननं च हितीयो-धनिष्ठा। ततो लोके योकेविन्नु संवरं रेतः चेकः धर्मिष्ठा च च सम्प्रदेशः। यथार्थ हितीयोपाख्यः रक्षोरभयोर्चिता मिलिता प्राप्तिः जस्वरुप वैति तार्किकम्। तथार्थ हस्तिवास्तवनिकोवच्चास्युक्तम् निजस्वरुपम् ग्रामं 'समानम्' एकाकार्य वातस्यम्। 'यः' पुमान् 'एवं' महावरताः। च चेकः निजस्वरुपकः कार्यायतं विवाह यत्तु हितीय महावरु-तितिति, 'स' पुमान् 'परस्याय' सत्वस प्रथमभागाः चातुर्बोधेऽन नियमायेः। कार्यभिः 'चाय' प्राप्त 'बवस्याः' चार्यभागाः प्राप्तिः चे चेकः संवर्गसंग्रह पार्थ ममुन्ते। च चेकः 'एवं' वेदः'-दृष्टि॥

चन्द्र संवर्गसंग्रहायनः हेच्छन्नी विच्छले— 'यिः' वै संव-वर्गसंग्रह पार्थ वेदः, 'स' वै ज्ञातिस वंशसंग्रह पार्थ ममुन्ते। च च चेकः विच्छले ज्ञातिस्वरुपायो 'वयार्थ मद्यनीयः पार्थस्'-दृष्टि। 'यः' पुमान् संवर्गसंग्रह समुद्रस्यायनेति 'वारास्य' वयार्थस्यायनेति प्रथम महः, 'पार्थ' पर्वस्यायनेति स्तम्भस्य महः, 'वेद' 'शयार्थ' रुपेः वार्षिकम् निर्मितोति, 'सः' पुमान् 'चायिसनेति संवर्गसंग्रह पार्थ' समासंग्रह विशिष्टिति। 'योशे' मतिराजसंग्रहः, 'स' एवाय 'प्राय-वीयः' चार्य्ये 'पगुक्षावार्षिकयायनीयः'; 'स' एवायिरश: पुन: 'मद्यनीयः' समासायनवधियान् पर्वस्यायनेति॥ चेकः 'एवं' प्रम-ंबार्थिते— 'समिदा संवसर्ग पारं ममुन्ते। च चेकः 'एवं' वेदः'-दृष्टि॥

हस्तिवास्तवनिकायप्रायिनी प्रमंकति—'यिः' वै संवसर्गसंग्रहारोहनः चोद्दोऽवेदः, 'स' वै 'समिदा संवसर्ग पारं ममुन्ते।' अधिमानो—
वा चस्स प्रायःश्रीयों स्वरोधन चुदायनीय उत्तरोधनम्"—प्रति।
प्रवक्त्ये साहवीनं नियते वेन प्रार्थक्षिैथै कष्टा तत्बां
‘चवरोधनम्। चद्धश्तेव समाप्ते वेन कर्मां तत् ‘उत्तरोधनम्’
सन्धि पूर्ववेत्। वेदन्म प्रंसंसति—“सचि संवक्तिस पार सभटे व एवं वेद”—प्रति।

पुनर्पि प्रकाृतरेष प्रंसंसति—“यो वै संवक्तिस प्रायो-भठानी वेद, स वै सचि संवक्तिस पार सभटे। प्रतिराती वा
चस्स प्रायःश्रीयों: प्रायि, चद्धान चुदायनीय:”—प्रति। ‘प्रायःश्रीयों’
प्रतिराति: ‘प्रमहसामान्यात् प्रायः’ प्रतिराति; ‘स्थित्यविद्वामानावि
‘उद्यनीय:’ प्रतिराति: ‘चद्धान:’। वेदन्म प्रंसंसति—“सचि संवक्तिस पार सभटे व एवं वेद य एवं वेद”—प्रति।

प्रथि श्रीमालायशास्त्राधि विक्षिते माधवीये वेदार्थप्रकाशी
ऐतरेयभाषायेः चतुर्थपञ्चकाया हितीयाध्याये
(समासाभाये) भग्नम् खण्डः ॥५ (१५) ॥

वेदार्थस प्रकाशिन तमो छाइै निवारयनम्।
पुन्धाचतुतयै ठेिदादृ विषाृतित्वस्थ्रेष्ठः ॥

प्रथि श्रीमत्राधितिराधितिरेशरविघ्नमोहिकाभिमानप्रसंक-रोगीरुक्षभूपालनाज्ञ्ञभूपमाध्यावलोक्ते
भगवायशास्त्राधि विक्षिते माधवीये वेदार्थप्रकाशनाम्भामि
ऐतरेयभाषायेः चतुर्थपञ्चकाया: हितीयाध्यायः ॥
भाषण दृश्याध्यायः

(७०)

चप प्रथमः चक्रः

ॐ ज्योतिःगृहायुरिति कोणिभिर्नक्ष्यं वे
लोको ज्योतिःरत्नं गौरसी लोक चायुः। स एवेः
उत्सचर्कृते ज्योतिःगृहायुरिति जीविक्षानिन्
गौरायु-ज्योतिःरिति जीविक्षायं वे लोको ज्योतिःरसी
लोको ज्योतिःचे एते ज्योतिःची उभयतः। सं लोकोते।
तेनेवर्तनोभाग्यतोज्योतिः श्रद्धेन बलः तथादेतो
भयो-ज्योतिः श्रद्धेन यथ्योगयोरे तत्तथोक्योऽः।
सब्यतः। प्रति तिष्ठतो यथ्यसिंह लोके समुःसंहितो
भयोः। परि यहा॥ एतह्वच्छं यत्रभिमवाः। श्रद्धेन्कृते
याविष्ठो निमिषोमहोः। हौ प्रवी के भलायो मध्य
स्वधास्मास्कः। गःखिते के व्यांशानेन व यथाशो
तत्त्वैस सांवसरस्य पार मंजुः य एवं बेर्दी यो
के तत्तद् यथाद्रम। श्रद्धः॥ स वे खस्ति सांवसरस्य पार
मंजुः यस्तत्तदे यद् हितीयोः यस्तत्तदे यस्तृतीयोः
यस्तत्तदे यवचतुर्योः यस्तत्तदे चतुर्यमः॥ १(३५)॥
चाकिसांख्य विद्य: प्रातरुवाक चतुरितः।
सहायतिपदारथो सौर्याद्विगतिष्ठति तु #॥

तदा ग्रामस्य विद्योदयनीयायायायं अविनायात्तमानाः।
चि जान्मात्यक्षतिविधानायाबिंश्मथष्टे पूर्वेभाॅग्रपार्श्वे चिह्नं
पद्यं विधते— ‘व्योरिंगैरसुरिति स्मारितंत्वं वे लोकोऽ
त्योमस्यर्वस्मि गौर्योशीलो भवतु:’—द्रति। स्मोरव्ययर्वे
क्षोजितकिमः प्रक्षेप विषि सम्बधते। तदा शति व्योरिः
गोष्टोः, गोष्टोः, जान्माते इत्येतत्स्वरीभोजी: ‘यत्सि’ प्रश्नतिष्ठुश्लिष्।
तदेवतद्स्वं विलिवायामः विनेश लोकत्वयुथः। ऐश्बातीस्वच्छे
स्मान्त्रिकं— ‘व्योरिःक्षोः प्रथम सुप्रभन्धसिवेब तेन लोके प्रति
तिष्ठिति; गोष्टोः द्रिप्तीय सुप्रभन्धसिवेन एव तेन प्रति
तिष्ठिति; जान्माते स्मान्तीय सुप्रभन्धसिवेन लोके प्रति
तिष्ठिति’—द्रति (तै: सं ७४,१०,१०)॥

पढ़िे पूर्वामान्य लुइ चुक्षा तदुत्तरभागे विधते— ‘स एवैक
ब्यारस्यः’—द्रति। त्रयोष्ठ पूर्वीनेत्रा नेणवादूचा समूहः पुनः
रत्नवीणयमान उत्तस्वंको भवति। तदा चढ़िे वषा मध्यां
क्रमं दर्शित:— ‘व्योरिंगैरसुरिति चिह्नशानी, गौरायुव्योरिति
तिष्ठिति चीति’—द्रति। व्योमात्मात्मा मैव व्योरितिलामात्मा
नामानि; तैनातिभिर्मां चतिष्ठित:। व्योरितिलामात्मा: वे
विनेश एकादश: चनि, तद्दीयधाब्ये चत्रास्वेता दुर्योधनः॥

व्याक्ति सुभोमस्वयं: क्लाममथासस सर्सं प्रमांशति—‘चर्चा
वे लोको व्योरिःस्य लोको व्योरिः एते व्योरिः सम्भवत: से

* प्रभुवादित्व प्रणयकोपेंद्र दीर्घम् (२०५-२०४ पृ।)
† ‘सत्’—प्रथें पाठी बुधारं: खातु।
शोचते”—दृश्यः। प्रथमस्य वार्षिकादि ज्योतिर्निगमः महर्षयेद्विधः, तत्वाच्यमयासामायुक्तकस्मिरुपम्; ययोस्तरस्य वार्षिकास्वास्य प्राचिनार्गमः। ततुरुमलवासामायुक्तकस्मिरुपम्। ‘तै एते’ चषु-हस्तायनसनयोवस्मानिः ‘ज्योतिषी’ शमयति श्वस्याय पररार्य ‘सं शोचते’ स्मुखुण्ड्रैवेठे। बहुरस्तिवंशतार्कम् जोन्नका समर्थिकृतं वष्ट्रं विघ्नोति—“तेनेतेनोभयतोज्योतिषितापद्धेन यद्धिन्; तदवद्वित्तिः भवतोज्योतिषितापद्धेन यश्नयोरेव तदोक्तकोवयोभवतः प्रतिनिधिन्यो वश्यपिन्य लोके शुचिरिन्योभयोः”—दृश्यः। ‘चम्यत’ शनायोज्योतिर्निगमः महर्षीद्विषं वष्ट्रिस्य तदेत्तत् ‘चम्यतोज्योतितः’। तेनेतेन बहुत्रेणात्मुकतत्तत्त्तः। तददृशूलाणोभयतो वर्तमानयोः प्रतिपलं प्रायत्तयो वर्तये। ‘शोकयोज्यत’—दद्वयेव विव-रुपम्—‘शिलिं्य स्वयं सुधिमिन्योभयोः’—दृश्यः। प्रथमस्यसरसेवे-वाच्यसत्वा भविष्यादिवा मन्त्येत्तत्त्तम्।

हाजिरंसब्यकं मद्यसंख्या विघ्नः。“परिय यद्य एतेवर्षं यंदेश्या: शोकं शरय यावभिति सवित्तीयो तौ प्राधी, वै चलारो मधं सद्याः सम्बन्धम्”—दृश्यः। योगो भावना: शोक-स्त्रेद्यसंक्षिप्तदिशाभिनंयोंसिद्धान्यायस्योऽस्यायस्य:। ‘परि यद्य’ प्रतिवर्त्यान्य भेद ‘देवच्छाम्’—यथा बलोबे रथस्य चर्मं गुणं गुणं: परिवर्तिते, तदोऽद्य देवच्छाम्; भवरवत भस्मपरिवर्त्यान्य वस्माः मार्गान्यः। रथस्य द्विनिषादतानि भीषणं फलकाणि; तद्भवमभवले चर्मं प्रवेशयात तौऽद्य नामिन्यथाद्वा निस्तारते, तस्य फलकाणोभयोः पार्थयोवर्तुखालय फलकार्यं कौषितं भवति; एव भविष्यविश्व शोचं ज्योतिर्यात्यादेवर्तिनंवस्मितात्मस्याऽथ मध्यं भवति; प्रवेशोमयि: घोवेते शाम्येते दृश्यः प्राधी, फलकायक्षीयानया—
विवर्णम् के तु मब् चलारः पशुरिङ्गेशाः चंडक-संक्रात्; तदेतत् नम्ब्रः नामिनेन्द्रखानम् समुसरणः वर्त्येत् प्रबह्वः।

ब्रह्मण प्रयंतसति—"गर्भति मे वर्त्येत् ब्रह्मण वच गामयं ततो संवक्षरस्त्र पार सबरुते य एवं वेदं"—दृष्टि।

ब्रह्मणा 'यम' भिन्न बोधो गल्वा कामयं तानावे कर्मवर्त्येत्।

उद्धानामि यस्मि यस्मि गर्भसमाधानानि पश्चात् भावस्ति विष्णु—"तो वे तदम् यथायम्: चंडकः; च वे सचं चंडकस्त्र पार महस्तते, यस्मि यथायम् यस्मि यथायम् यस्मि यथायम् यस्मि यथायम् यथायम्: "—दृष्टि।

प्रथमः चंडकः—दृष्टि वदनिक्ष्म, तथो वेद, 'स्' युगान्तं निर्विन्यास्य नृत्यायं प्राप्तोति।

तत्र 'चिंतिना' पश्चात् अति यदनिक्ष्म, तथो वेद, च वे सचं चंडकस्त्र संवक्षरस्त्र नीयमं।

एव तत्रस्त्रायं तथा पर्यावेनु हलकनु। पश्चात् पश्चात् पवश्चात् पवश्चात् हलकनु।

धातृति श्रीमानकायाः पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात् पवश्चात्

(चंडकाध्यामाय) प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२६) ॥

धातृति तितीयः खण्डः ॥

प्रथमं चंडकं सुपङ्कं भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि भवनि

कथ्यं कथ्यं एव तत्रस्त्रायं मात्रयुक्तस्त्रूम्भः संब-
रसे प्रतितिष्ठनो यत्न हितीयं धातुष मुखवनि हाद्यशाह्नि भवनि द्वादश वै मासां जास्त सा 
पवरसे तस्विकता यति तत्तीयं धातुष मुखवनि हाद्यशाह्नि भवनि तानि ईशा नवायनि नवायनि नव ्
वै स्वा नव खरी लोक: प्रायश्चित्व तर्कश्रृंगक्ष लोकात नान्वादी प्रश्चित्तकृष प्रेमश्रृंगक्ष प्रेरि 
क्षुद्री सुधुष मुखवनि चतुर्विशेषतवाणि बवामासए बवामासए च 
प्रवनववनि मान्वायनि नवरस्य सप्तमा व तपवरसे मान्वायनि मान्वायनि नवरस्य 
सप्तमा व तपवरसे मान्वायनि मान्वायनि नवरस्य सप्तमा व तपवरसे मान्वाय 
चिन्हानि साराधरा वै विराज्य प्राविकित्वाय विराज्य 
मेव तन्मासि माखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया चाणा: खलु वै सच मासत phon: तद्धिराख मासि 
माखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
माखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि 
शाखवि सम्प्रादयन्तो वन्यवराया मेव तन्मासि!
पूर्वेन पत्र्येक महत्त्वम्: हितोऽपि पत्र्येक प्रमोदितम् — "हितोऽपि पत्र्येक सुपयंति; हादेशाहिवान भवति; हादेश वै मासा, मासभ्य एवं संवलोक मापुवंति, मासभ्यं संवस्ये प्रतितिष्ठति यथा"—प्रति। पूर्वेक आख्येयम्।

उपांयोऽन पत्र्येकानं तदोऽपि पत्र्येक प्रमोदितम् — "तदोऽपि पत्र्येक मुपयथातःद्वाधारानि भवति; तानि देवो वाकाथानि वाकाथानि; जव वै प्राप्त, जव खाना लोकः; प्राप्तांपैव तत्त्व खाना लोकानामुवंति, प्राप्तां चैव तत्त्व खाना लोकानामुवंति प्रतितिष्ठति यथा"—प्रति। निः पत्र्येकु याद्वातिशाहिवानि, तेषां देवो विभागे यथि प्रति "जव" सम्बाधं देशी "प्राप्ता;" सम्बाधे चार्क्रियेके विधिः द्वादेशाध्येय-मर्यादावान्;—संघोऽविषां नवभोगसाहिबमेदेन नवविषां। चतः संघोऽविषां प्राप्ता खाना लोकानं प्राप्त तथा प्रतितिष्ठति वैराग्ये।

पूर्वेक्षिनः पत्र्येकातःपत्र्येक प्रमोदितम् — "पत्र्येकातःपत्र्येक मुपयथानि; वितरिक्तानि भवति; वितरिक्तानि पर्यः पर्यः मापुवंति, मापुवंति संवस्ये प्रतितिष्ठति यथा"—प्रति। चत: संघोऽविषां पर्यः पर्यः संवस्ये प्रतितिष्ठति।

पूर्वेक्षिनः पत्र्येकातःपत्र्येक प्रमोदितम् — "पत्र्येकातःपत्र्येक मुपयथानि; लिंगाद्वारानि भवति; लिंगाद्वारानि वै विमाम्।

* 'अमुर्मिशाकालाम्: परिपारिता चप्पुवकाला: खाना लोकः; तेषां सबे विषण्ड्रेष्टानी खाना दुयाम्यं तथा' तपस्वारा: खाना:—प्रति १२०.२२०।।
यिन्न लिखित , विराज नेव तथासिस माखभि सम्मादयको रति”
—रति। पद्धता याव्या विराटसम्मादिराजवाचन पुष्पकतृत प्रति-
मार्ग विरापूराण खास याबाहु ग्रामुक्त।

पुनःर्थप पद्धतिय प्रथम अज — “चवाचका माना: खेज वै
चत माहत। तवाधिराज मायि माखभि सम्मादयको यन्खावध
नेव तथासिस माखवधाना यन्खाराच तोगावामुले चोभा-
आगु” — रति। व गुणसाहु धारात; तेन हि “चवाचका माना:” चुनु
विनिद्वित; तथा रति पूर्वीक्षरी भज्ञापास्तू पद्ध्य पद्धपेपु
विषविचरुषां विराज प्रतिमास सम्मादयको रत्नाने, प्रतिमास
माधव प्रामुखानो लोकावाय गंधानि; प्रतिमास पद्धपस्थक
मदुलिषित अर्थित तात्त्ववाचर। तत्र चलारस्फिंगमाना: गढ्या;
पचमस्तू धुवायस्व द्वित; चछवारेलस्फिंगानाविनिचे: बाध-भार
tारे दक्ष: ॥ ॥

विनति यवीकायवाचाराय सिद्धाविविदाविविदित माध्यविवेच बेदार्थसाधारे
पद्ध्यवाचाराश्च पद्ध्यपरिपकायां तत्तवायथाः
( चवाचका वाचाः ) विनित ख्या: ॥२(१४) ॥

\\

पद तत्तवि: ख्या: ॥

गवामवनेन यलि गावो वा खादिखा: खादिखा-
लाना नेव तद्यनेन यलि गावो वै सत मासत्वः

० “चवारस्फिंगमाना: प्रवाच मान:” — धति च बाधा १०१०:३:३। तथा "धति
पद्ध्यवाचारा प्रवाचमनाम पद् माखवधानि" — धति च चाय १०:१०:२।
श्वान्न्हृत्ताः सिछासां सत्तासां द्रम्ये माति ब्रजः।
शुस्त्राक्षरः तत् श्रद्धावर्त्त्य यधे कामार्यादीवा-
सद्यापां त मुतिक्षात्मिति तत् या दुःस्तिष्ठत्ता
एता: श्वस्त्रिम्योः यत् वा: समापविष्यामः सवधाराः
सिष्यासः तास भवः श्रुतिमा प्रावत्त्याः तत्
एतास्तूपराः जरी लसुन्यस्तत्वाभाद्धाऽतः सवारसीत्वः
मुतिक्षात्तुयोः श्रुतिबहुवर्षे वे मावः
प्रेमार्यां सवं भावाः चाहताः गतमः सवं
प्रेमार्यां सवं भावाः चाहताः गतमः सवं
वर्षणं च य एवं बुद्धार्थाः व वा चार्य-
रसधार खण्डे लोके स्पर्धनः वर्षः पूर्वः एथ्यायो वाय-
स्मिति ते सारिन्द्वा: पुर्वः खण्डे लोकः जगःः पसः
वार्षिकः: भण्डां वा वर्षणः यथा वा प्रायव्रेयो उत्ति-
राजाश्चतुर्विंश उक्तः: सर्वं एर्पतवाणः: बाध्यः भाष्य-
प्रधानायण्यस्थलः तदार्थार्थानामायमः प्रायव्रेयो उत्ति-
राजाश्चतुर्विंश उक्तः: सर्वं पृष्ठाः: पण्हः भाष्य-
प्रधानायण्यस्थलः तदुस्सिद्धानायमः सा श्वासुतिर्वेद-
साध्वेव मातमः: पण्हः सर्वः लोकः लायः यथा
महापथः: पर्यायः एवं पृष्ठाः: पण्हः सर्वः लोकः
तदार्थान्तर्यां यन्तुभावाः वे यवन रिष्याल्पियोः
कामयोहप्राभः यस्वाबिभवे पण्हः यथा पृष्ठः॥३(१०)
संवकारस्रोतायवाचयायावाचमित्याय गर्घं विचारसे - "म्वा-
मवणेन यथा ; मायो वा वाहित्वा, वाहित्वाना वेद तद्यमेन
निःसि"-विक्। संवकारस्रोताय प्रवृत्तिभूतजैत्य चिन्त गवा-
मवणं निःसि नामधे, तेन 'वाढ़ि' प्रतुतिषेयः। गवणवामात्रे
गवा मादिक्षि
; तत्व तनिः वाहित्वाना नेवायमेनावात्ताः ब्राह्मणं
स्वति।

तदेत्रान्यायं प्रवर्तितसे - "मायो वै स्थन रातृत, प्रवाहप्य-,
प्रवीचि विशारदलशास्त्रां दमि माधिः यष्ठा; गुणमात्रिज्जायस्ता
; ता
चन्द्रमूल; यथे वामायादीशामार्श्वाम न मुखाइत्य। तत्व या
चंतितंधा नता: 'वृक्षाक्ष':-विक्। पुरा बदाचिद् गवणमेनार-
मिनो देवता: स्वरायां गोदेशां पादगताः 'पषां', घिरो-
गतांि 'मुक्ति' या 'विभाषा', प्राप्त विभाषा। तथ सम्बति-
छन्। तात्र दमि माधिः तदुभवं ब्राह्मणम्। तत्व 'ताः' गवा:
परस्य मिद् महुयूः,- यथे वामाय सम्बृं 'वन्दीवप्तरि' सम-
दीर्घा मात्रव्यः; 'त' वामम् 'वषाम्य' सम्ब 'प्राणवत्':
; ततोऽक्षर-क्षातुतिषेधमेति विचारे चत्वारे गता:। 'ताः' प्रशिक्षा: या
भाव चंतितमुः, ता दमा: यृक्षाक्षे दमि। भग्नेन दमिष्ठ
माधेङु चमितेः गवणमेन प्रवर्तितस्।

ह्याहु माधेङुप्रिभृत्य गवणमेन्य मदिः, तदद्वनी प्रवर्त-,
सचित्र- "सृष्ि वा: समापश्चिमम वस्तिः वस्तिः विशारसात, तासा
मवणया गुणां श्च भस्मोऽपरसंहतं; ता ततातायुरा वग्य वस्तिः
द्वुधातु: ता: स्वायोद्वृह वामायार्वेशाओ श्वसुवस्मार्श्वे वै गवा:
प्रेमार्से चर्व्यधा चास्ता नता:' विक्। तथ मतुविद्याबारसे नमः
मधे शकवयुक्तायिनिनां दमित्रिसे: शिविरंता: तात्सा तु नमां
पूजापेषा नासि, जिमु अर्गपेशे; ताहेंयो या गाव जर्मन विचारः हादगमाखामो संबंधः समुपविषाध्याय दृष्टि भस्मिपेश्यां, तवामाखातिः। ‘तासं’ गावं पृष्ट्यु भगवाय पृष्ट्युक्षिपि ‘प्रावर्तनांत’ नोत्यतानीयः। ‘ता एता:’ गावो लोको ‘तुपरा:’ पृष्ट्युर्विपिता हृद्यः। ताः पृष्ट्युर्विपिता पश्यि सवागृहसमेती ‘जर्मन’ वस्त्याविक्ष्याम् ‘समुन्न’ सम्पादितिवतः। ‘तवादु’ बलानिधिकालविषयः पलस सम्माणधिवावः। ‘ताः’ गावः ‘सवार्तुतूम’ परस्मालोकानापि तवानि सबागृहस्तानि प्रायः ‘उतरम्’ जर्मनादे सवादुसत्तिङ्ग्यः। ‘चिः’ यस्मात् ‘जर्मन’ बलानिधियम् ‘समुन्न’ प्रासवः, तवादु हादगमाखातिः। ‘ताः’ पृष्ट्युर्विपिता गावः प्रशारम्यमावावार् ‘सवर्घ्य’ जगत् ‘प्रेमान्या’ प्रविलं गता:, तथा बलानिधिकोन मरोर-पुष्ट्या च ‘सवर्घ्य’ भारवहमादिकोन्यक्त्या नेत्रदर्शनिः चाल्कम् ‘चाहिःत’ रम्भीयतां गता:। वेदांनां प्रशारसत्— ‘सवर्घ्य प्रेमाण्या सवर्घ्य चाहिः चाहिः चाहिः गक्ष्यते य एवं वेदे’—दृष्टि।

चाहिःत्यावावारासमावन सक्षारसमावनं च गवामयनविषृतिश्व नमुं वल्लु प्रशारसति— ‘चाहिःत्यावाव च वा चक्षुसक्ष खण्डे बोधे स्वसत्या वर्य पूर्व एष्यामो वग्र चिति’; ते दाहिःत्या पूर्वं स्वणं बोधे जस्मु:, पवेववाक्षारसंपुष्ट्या वा वर्षेनु”—दृष्टि। चाहिःत्यावाव चे देवा:, ये चक्षुसवावनामकाः केतकः, तथावयं परस्यां सग्रामाती ‘सभाषेन’ प्रभाकौ सेव प्रथमः गमन मिति चाहिःत्या:, चक्षुसक्षोः स्वसत्या तथैव सतादिः; सतसा प्रथमः स्वणं प्रायः: चक्षुसक्षु ‘पशे’ विषयभयं वस्तिकालोपसा वबं चतुरींदु स्वणं प्रायः। ‘या’—प्रश्चेण पच्चान्य बोधते। चक्षुसक्षों मध्ये तस्मात्कर्त्तवार्थेः केवलः गधे: पूर्वं वा गता दृष्टयः।
चतुर्दशसंवधा: क्षृषिः विषये— "यथा वा प्रायःपीयो
दत्तारावंतुविनं चक्षुः:। सवेच समिस्कः पञ्चसा, पापभावाय-ञ्चः।
तदादिअनामयोयम्"—दृष्टि। च च 'वा' शब्दो न विखर्षे:। ब्रजसुपुरः
विविधोग्य, किंतु गवामयमप्रकाराखर्षेण:। गवामयनेप्रायःपीयाखः
प्रथम श्रेण:। चत्तारावंतुविनं सुविवीच्छ महाधर्मतीयम्, तदुपर्यत
तत्र 'यथा' तत्विवादिनामयोयसःधः। तत् ज्ञानविशेषोऽदिः।
सवेच समिस्कः पञ्चसा:। पूर्वोक्षाम्याम् प्रथमधर्मतीयायाम् मधोभा
मधानि सवेच समिस्कः पञ्चसा: 'पापभावो' चांसि वार्तितानि; गवामयने
तु एकोविशालिः पचार एवाभिष्मवचःः, भत्र दशं वेष्यसः।
तद्विशसंवधा: क्षृषिः दक्षिणात्य— "प्रायःपीयो दत्तारावंतुविनं
चक्षुः:। सवेच पुक्तः पञ्चसा, पापभावाय-ञ्चः।
तद्विशसंवधा:"—दृष्टि। प्रथमधर्मतीय मतिमातालिः सवेच
समिस्कः पञ्चसा: प्रधाणवेदांशाश्चानि, प्रवेतानां विशेषः। पञ्चसा
'पापभावो' मक्षोपदिविषीयानीवामयेयम्। तदाय बोधायणः पाधः—
"मनिगतिधिवार्षिकम्विर्हिष्ठम् महर्षस्वतत सुदान्तीयोंनिर्याप
प्रवेतात्मालाख्यों भवति"—दृष्टि। तदेतद् बोधायणः सतमुः।
पञ्चसप्ति यान्यालाख्यो पुड्गाभिष्मवेध दृष्टि वांशिकायाः नभेन।
यानि चान्यालाख्यो पुड्गाभिष्मवेधो दस्माश इवोऽपि पञ्चसप्ति दृष्टि।
तदा सति प्रायःपीयारक्ष्योयायाम् ममिक्षववृद्धेचंभावायां याच्च
च्छन्नि चन्ति, तानि 'प्राणाम्ब' एतत्रानमानीतुभवत वास्के-यम्।
सवेच पञ्चसप्ति एवम्बर्योरिः पञ्चायावादिष्टेवः। गवामयने
लेक्षचक्षालिः पचारोविश्वुवः: पञ्चसा:, यस्म: पुड्गः: पञ्चसः।
তথা চাকলায়ণ বাচ—“বপ গহানমন শরভাযশামাৎ প্রায়ইযুক্তচতুর্ভিবৃহীত চাপচেতা বপ মানায়ুযুপলিত”—প্রতিদিন প্রথামে (১০.১.৫০)। শালিদিত্য মনোহর চঢ়রায় বঙ্কুহো নারীত। পাল্পগুহায় নীরভিদুপণঘরে বঙ্কুহো নারীতি ফেলে।

প্রায়শ্চিত্ত নীরভিদুপণঘরে প্রহারপ্রবেশ হয় নির্দেশমাত্র—“থা বধ চুতিরপঞ্চায়েব ষন্ধিপুর্ণ: পঠন: সর্বে চোকাৰ্য্যা যায় মাধযাপ: পরেীঙ্গ: এত্যাং পঠন: সর্বে কোচাস; সাধন মাধুমায়া ব্যবহার হয় রিভাবংশী: কামধূপগায় ঋতু নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো নীরভিদুপণপ্রাকৃত করো 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে প্রকাশ প্রথমে 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় লীলায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: গত্রায় 

১১.২১১-৫ সাধন কিংবা পরিচীত: 

 Owl's digitized by Google
चतुर्वर्षपिक्षा | २ | ४ |

तमीपे चर्च्यापनताबभावायसां दिमि गन्तु मपेषा तत्र गन्तुं
मकवे, एव मध्य प्रतः वङ्कृष्: कर्षण स्वाक्षर प्रतिषेठ: ७।
तत्तव स्वविषयोऽभयोः 'उभामयं' ब्रह्माण्यां यज्ञोऽनि यद्वस्ति,
तेन 'उभामयं' पादरक्षानीयायां यन् गक्ष्ये युववो 'न
रिष्टि' न विनम्रति,—योद्धिपुंमायमोक्षि, एव प्रण्यावङ्कृष्;
तयोऽभयोः कामयोः प्रातैः वङ्कृष्णयं समयः प्रतिग् ॥ १॥

२ मारे चीमकायायानायिर्विराविते मण्ड्वीवे वेदायंग्रकाये
ऐतरेयप्रायायांच चतुर्वर्षपिक्षायां दत्तियाधाराणि
( चषष्ठादचाराये ) दत्तीय: बनकः ॥ २ (१७) ॥

॥ यष चतुर्य: बनकः ॥

एवकं चं नेतृद्दहायानायिनि विश्वानि मध्ये संवच्छास्ते
तेन वै एवकं चं नेतृद्दहारिनि बर्गायं लोकानि
बल्लकानिं एव तु एवकं चं दश्यावस्तुः
दशानि दिवाकोवंख्यं अवनितं दश परसामस्याय
एवकं चं च मभयो विराजि प्रतिष्ठितं जभतो हि
वा एव विराजि प्रतिष्ठितकार्यादेशोन्तरेमांस्थोकाः

* "स्थः सिद्ध समसंयुच्यात् क्षणः"—सदश मन १२.२.२१६।
† "मम नीषा सन्त मातष्"—श्राविकायिक ( ७२० ४० ) सामसनुपिरपि प्राय एव सैव
(सामशौं २.१, सैव-२.२.१) जुवती विश्वस: सबः—श्रावक मन १०.२.२१२ मातसा।
न्यून व्यथे तथा वे देवा चारिच्छ्या 'स्माह्योकाद्‌
पातालद्विभुषणं चिन्तामीः खगंलीकैरवस्तायःकुशभु
नुवनस्तोमा व वचः खगं लोकास्तस्य पराचो
तिपाताद्विभुयुतं चिन्तामी: खगंलीकै: परस्तात्
प्रख्यातभुनुवनस्तोमा व चाय: खगं लोकास्तस्यो
उस्तादप्रस्तश्च भवनीय व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा एष: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
वा ए�: स्माभिर्गुः स्मानुवनस्तोमा व चाय: परस्तान्नाम्य एष
एकाविंश उभयत: स्माभिर्गुः उभयतो हि
}
धर्म गवामयन मादिखानामयन मानिरसामयन चेति संवारः 
संवारयेव उः। ततो स्वर्त घृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृगृ

योध्य मादिखोऽस्मि, स एव: ‘प्रत्य’ भूष्कादाराय 
गुष्यिन एकाविष्णिस्तुष्पुरुषो भवति। तथा चाप्नाचार 
यते——‘हादम माधवः पशुहरिव्रवश प्रेमे लोका चरावादिक परावर्तेऽ‘—प्रति (तैो सं ५.१.१०.२.)। 

धर्मावतैौ वियुवातः 
पुरुषात् पवाते पशुमास शहरश्रय प्रभुपेश मिक परावर्तेऽ
'एकाबिंश:' रखूनते। भक्तिनु ही यह वाक्य मुसलमानोंले योजनायोग्य।

श्रद्धानी सुभाषतो दमकहर्ष विषयं—"तस्मय द्यावाक्षाद्धानि
dिवाकरोऽवसभ्यं भवनं, दय परसानं, सच्य एष एकाबिंशः भवयतो
विराज्य प्रतिविहित, वर्षयतो ष्टे वा एष विराज्य प्रतिविहित:-
सच्चातेऽधिकारेऽधिकारेऽधिकारेऽधिकारं अवसे'—दृश्य।
दिवाकर वौऽनीर्वतम
सबविनिषुवलयनि यदयः 'दिवाकरीवमस्।
तत्रातः
'वरसादात' ष्टे मानिः द्यासानि भवनं, 'परसादात' अश्वमानेनि
द्यासानि भवनं; तत्स्योऽधिकारेऽधिकारेऽधिकारेऽधिकारं
विस्तारपूर्वक वसन्ते। 'तस्मय' विषयत: 'वरसादात' पूर्वपचेक घडः माने
'सरसामान:,' ष्टेविनिषुवलयनि; तेर्यं: वृष्टि मध्यविद्याक्ये मेलाक्यः
तन: पूर्व पूर्वा: घडः दृश्य 'द्यासानि'। विषयत जाहि' तु प्रथावरोऽधिकारेः तद: सरसामानः
तत: विश्वबिनिषुवलयनि सरसामानः
न्त जाहि' पूर्वा: घडः दृश्य 'दय' प्रकाशन। एतव समयोः पार्श्व
योगः द्यावाक्षाद्धानि विराज्यसः। एतस्या सुभाषयोऽवस्थतायः
'विराज्य' प्रय मेलाक्यं प्रतिविहितः। विषयं गणेनर विद्यार्थी
प्रतिध्यानं तेवर्षे 'ष्टे'-म्याद्धानि वाक्यं दण्डीवारारोति ॥

'तत्सादात' भवयतो विराज्यसः रवितलात्तु 'एषः' एतविद्यायो
विषुवद्य: खऽनीयः, 'द्यासादू लोकाज्ञानारा' एतवां लोकानां सवेवं
मयं 'घम' मध्यविद्याय 'न अवस्थं' ब्राह्मण न प्राप्यति। विषु-
वालयोक्षपरिभाषिन्याविद्याधिकारिन्यात:; तत्सादुभमानेनि शिाति विषु-
वर्षो यदिराङ्गोपितल्यं, तदेवविद्याधिकारयोक्ष्यता भवति।
विद्याधिकारं यथार्थिन्यायं विस्तारतो वेदस्यप्रवरिष्ठियां शिष्याति।

* "विराज्य प्रय एव भवयत: प्रतिविहित:'—प्रदिव् ते।। भाषा पाठः (१३४१३१)॥
मध्ये विद्वतो यथा विराङ्क्य सुभवाते रखकम्, एव मादि- 
श्लोकार्थसुधा परित्रांशः परार्थां लोकाधम्। एतेवादिवेशित 
शाखासेर यूँते—"तिक्कादन्तरं लोको यन्त चवेशु चवम्यु 
चोन्याश्चिमिः तपभेदिः"—द्रति ( तैः २० १.२.४.१. )॥

चव विद्वतं समयतः श्रीवपर्वतिं: शरसामाश्चारविश- 
शेवान् प्रमापतं—"तथा वे देवा चारिक्ष शरिाष्वाराधवपाता- 
दबिभयुः चित्त: खरिएवेरवः विष्ट स्वपुषभुवस्मोमा वे व्रयः 
खरिए लोकार्थ परार्थार्थपातिपाततिप्रियं विशिः खरिए लो- 
कार्थ प्रविष्ट स्वपुषभुवस्मोमा वे ग्रथः खरिए लोकार्थचुऽ विवाह- 
त्वम् मवनिः, व्रयः परस्परवा एव एकाविंश, समयतः शरसाम- 
विन्यूः, चमयती हि वा एव शरसामविन्यूः तादेशोत्तरमार्ग- 
लोकन्त्र यथा अवधे"—द्रति। येक्य मादिवोदिता, 'तथा' चारि- 
क्ष्य खरिएलाकान्त चबवापतः शाधारामावादः पतनम्, तदः देवा: 
‘चबवापतः’ चारिवेसे चतितितैनिव भौतिः चतमः तमः 
चारिवेसे 'चबवापतः' मक्कलवानामाने 'चित्त: खरिए लोकन्त्रि- 
थे भूराः धिमिः 'स्वपुषभुवस्म', चवः पापारात्तिवाश्च 
सुत्तमन माघरोथ मक्कलन्त्र। यथा यह्यतवा श्रीवास्त्री चमः पात- 
नवारणाय समसंसरथानुकुप्पित, तहदिति। वर्त्तमानमात्र- 
दिशेक्ष यथा तथे लोका उत्त्घानः, तद्वादिवेशितानाय 
विनाऔर्जः खरिएलासहस्राख्यः दोमा एवोत्तमः। 
सिद्धशीत्वमुखः शरसामानो शाविजयः: दोमान्यस्येनाव 
विनिवितः। दुसः देवाद्वाराधिलथ 'परार्थार्थपाताद्व' 
मक्कलत्यपात्तरामृतेन चववर्तिणू लोकेशु योः स्म 'चतिपातः' 
इृतिकोषवरं देव युम्भु यथा नापि दुःश्रेयमासनम्, तद्वादिति—
पातालोत्त: समा: 'परस्तात्' चादिवचणक्षोपप्रिति तिमि: जन-तप:समद्वदसमिति:। 'तिमि: सर्गेशोऽसेरि:। 'तस्म' चार्दिव 'प्रव-स्नासवन्'। यथा पूर्व्याचःपतनजित्वाय सुस्थेन्म जातस्म, एव सुपरितेजःप्रतापितस्याय 'प्रतिस्तभान' प्रतिक्षेपाश्रय सकुकुः। चादिववांनीस्य तु विवुत्तोऽश: दत्तरप्रवत्तात्: सोमस्ते-पाणिता:। सर्वामात्स्योऽविलिष्येया एव प्रतिस्थानः। 'तस्म' तथा सति ये विवुत्तोऽश: 'चवस्तात्' चरोवरतितस्योऽविलिष्येया: शाक्ये सद्यस्तोमयुः। काथ्या:। ये च 'परस्तात्' चरपर-विलिष्योऽविलिष्येयाश्रयेति: सद्यस्तोमयुः। काथ्या:। एवं च सति मध्येवक्तत: एकविलिष्योऽविलिष्येय: 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः। 'चिन्तितिभिषिक्षोऽपि: साध्वयमानाः। च निवार्या:। शाखान्तरप्रतिकिरितक्षेत्र: 'हि'-सम्यमेन बालोऽनुवृद्धीवः।। शाखान्तरप्रतिकिरितक्षेत्र: एव सर्वामात्स्यस्तोमयुः।। चादिववांनीस्य च 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः। 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः। चादिववांनीस्य च 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः। चादिववांनीस्य च 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः। चादिववांनीस्य च 'सम्यत: चवस्त्रा-दुपरिताः' सर्वामात्स्याः।
छनेलोके: परसातु प्रत्यामुखयत्वमो वे परमा: समर्थ वोकान्त्र योगविवाधीमद्य निर्विवेच सर्वोपरि परसाते ही हों. समवय सर्वसंकल्पिता ० भविष्य; ततुपि वे धोमाना दुःशमशेषु वा एव एतद्वाभावितकुपति, तेपु हि वा एव यहद्वाभावितक्षपति”-प्रति। तेपु हि वोकेयु वर्तमानी य चादिर्वास्थ स्त्रेष्ठोका-दवपात: स्त्रियी तेवा भोता: स्त्रा, त भिवादि पूर्ववंत। धोमाना मादिख्य सम्भवलाय परमलम्। तेनोभवो वर्त-माना: चत्युव्वाक्या: चसोद्यसोयमका: ही ही एकोमूँ विवाहद्वाबास्थज्ञिक्षोमो सम्बिनि। विवृत्-पश्चद्रम-ससद्यम्-वांगिन्ध-खिरव-ध्रवज्ञिक्षाण्यकोराणाता: संविन्, तेषा तय चतुर्विश्वसोय उत्सम्; पूर्वावेषणया रजपाविवण्या। ‘तेदु’ वोम-ख्यानीयु चित्थित: विवेष्यु स्त्रेष्ठू ‘एव’ पादिकु: ‘रज्ञाविषित:’ अगवेवु अविश्यत: यन्त् ‘एत्तु’ प्रत्यत्र यथा भविष्यत तथा ‘तपति’ समाचार मरमित। ‘तेपु हि”-प्रतिवाक्यन तदेव हडोकपणे।

विवृत् यथ प्रमात्सा सहिनेत्र तद्युपलेनोपचारित मादिख्य धृ: प्रमात्सित—“स वा एव उस्तयो: आवर्यावासुतात्विकित्;—स्त्रयेव नेल्य मोि रोषते यदिः विष्णुपरर्व सर्वित”-प्रति। योयी मादिख्यो अभिनित; स एव रुपत्याविषितथव ‘वर्त्त्वाक्य’ पर्याव-ध्यतःच ‘उत्तर:’ चर्कु:;—‘यदिः विषय’ जगद्दिकी, ददम् सर्वेव भेव ‘चत्त्र’जन्य ‘रोधते’ दीयते; तस्य विवृत्वानायनेय: सर्वेभ्यो भोयो: ‘उत्तर:’ तुकृष्टो भवित।

क ‘वस्यमयस्य’-रेवेव पाठी बडुपुश्चेदु। तदस्म तत्सरा विवृत्व परमो चतुर्विश्वसो हि- प्रति ( पाः ५.२.४७. ), पालिकामेधाबं तेनि। साधिते परसातदपिय १५१ कृ०, १४ र०।

‘ताः’ क्षुद्र २१-२ ख्रिःपदो भक्तामुन्दक्या।
वेदनं प्रमाणरति—‘वेशादुर्तरो दुभूषति, तत्त्वादुर्तरो भवति \nएवं वेद’—सृजति। एतेषेदनादुर्तज्ञो मूला प्रतिष्ठायाखिं गृहाते, तत्त्वादुर्तज्ञो भवति।

धर्मं श्रीमत्याणाशायाःस्वरूपे माधवोऽवेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मणः चतुर्थपञ्चिकायां भारतायायाये
(भागदामाध्याये) चतुर्थः खण्डः II 8(१५) II

पञ्च पञ्चमः खण्डः II

खरसाम् उपयन्नेिमे वै लोकः, खरसामान्
द्रमान् वै लोकार्खरसामभिरस्त्रूक् लोकार्खरसामान्
खरसामान् तत्त्वम् खरसाम् उपायकेिब्रेणं तत्त्वो-\
केवला भजन्ति तेस्वयं वै देवः समदशानां प्रवक्षयादी-\
विभु: सुमा हुवै स्तोत्रम् जसिम्भूता द्वेबेिनं नन्
प्रतिपिपिप्रिति ताग्नचवैः स्तोतप्रस्तवायांश्चांिकायः
पृष्ठे: परस्तात् तदाव्यक्तिबिभवस्तुस्वरूपवर्षिताद् भवति
विभवाविभव्युष्ठ: परितात् तत्त्वादशानुभयंत: पयूः-\
भवती भूमा चमङ्गलाय तथा वै देवां चादिक्षु
खराकोकात्वपायात्वविभवस्तु पम्भेणि रससिभवद्-
वयवूः रम्यो वै दिवाकोर्षाविनि महादिववर्तायेः
पृष्ठ भवति विकर्षब्रजासम भासां समनिषोमसामी मुष्ट्रधन्तरे पवमानयोभवतस्तदादिबन्ध पञ्चभी रश्मिभिन्नयति। धात्वा चन्तवपातांयोदित चादिभि प्रातरनुग्राहक मनुब्रुयालबं स्वेददुहारिंवा कोल्भि भवति। सौर्येपशु मन्युन्निर्वेति सवनीयहोपवलब्या मालभरतत्वृंगालं श्रृंगारेकांविन्यं तामिष्येनीरनुब्रुयाळभार्धेतुद्धरेकांविन्यं मेकपन्नावतं हिप्प्रावाहणि वा मन्यां मधेन निविर्ट द्राष्टाति तावती-दसरा: शंसति। ग्रातायुं पुरुष: ग्रातायिष्य: शतकन्त्र: यागृहवेन संधीयं द्रुवनिरे दुःम्हि द्राष्टाति॥ ५ (१४) ॥

सरसामालोकोस्यू समदशकोमा: पूर्वे विहिताः; चढ़वीं ताम्बहानि विषे— “सरसाम उपयोगमै वे लोकः सरसामान दरमानूं वे लोकांस्यसरसामभिरस्तिस्यस्य सरसामा सरसामलं; तथातृ सरसाम उपयोगेशिवेन तथोत्तेषा भजति”—प्रति । सरसामालोक्येष्वरणान्त: पद्माक्षायान्त: पद्मेशीतायानुतिष्ठेयुः। जानिष्ठ: पद्माक्षापुरिष्टाय वर्तमाना देवे एव लोकः। सरसामभुवः। तबादुचितैरेवः: सरसामभिरिमान्यरोगान्त ‘पद्मांस्य’ श्रीतान-झरान्। तबाद्विदेशा मधा’ लोरोपेतसमृतु होरितिशेतुलात्तु सर-सामिति नाम सम्प्रतम्। शेषा मनुरातारी लोकेणुः स्वर्गुः ‘भा भजनिः’ सोगमाजो भजति।

... चर्चा सरसामभु: वर्षेनाःवद्धार्दपरिष्ठाचे देय पशुनी विधिचे
—“तेवां कै देवा। सतं द्वादशं प्राववाददेवभव्य:। समा द्वै वै नामो 
चविंकृधा प्रवमथर्ववित ताभीवः। वस्मैरवस्मात्वमार्ग 
वस्मायः पृथु:। परस्वातः। तत्त्वादिनित्वत वर्षोनोमवस्मात्वमार्ग, विश्वार 
जित्: वस्मायः परस्वातः। तत् सतमायज्ञमनयः। 
पर्यवविन्द्रव। चतुष्णस्त्राकृधा। तेवा प्राववाददेवभव्य:। 
वृंडव्रवर्षवथेन देवा प्राववाददेवभव्य:। चौ विश्वार ढूंढित 
रूपम:। विश्वारवमयथ्या काय मिति, तदुच्छते—वस्माय: 
चविंकृधा। तस्मात् सतदायज्ञमनयः। समा द्वै वै वस्मायः। चतुष्ण 
धर्मः। परस्वातः पृथवीवग्नेः। गोपवामाववात्वमार्गियः वस्मायः। एव 
वत्तते। न्यायतेन न्यायतेन न्यायातेन न्यायातेन न्यायातेन न्यायातेन 
विश्वारभविनित:।
तत्त्वादिनित्वो नामाः। न प्रवत्तविनित:। परस्वातः। तत्त्वादिनित्वो नामाः। न प्रवत्त 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचारविचारविचारविचार 
विभीवविचारविचारविचारविचार
विवर्णं ब्रजसाम, मात्र मनिषोमसामोभे हर्षक्रमं न वनमाणयोऽभ्यतस्तदादिब्रजं पशुभी रामसभायान्ति छुट्टा चन्द्रपाताय”-दृष्टि। देवं पुनरापि ‘तपस्’ भारतः सर्गसोकादचः पात सामाज्या तत्साधिताः। यथापि दुश्चितादित्यांत्र सुस्थकाशुद्धि, तथापि चपरि रहुमिरि हर्षनन्दनभावावात् तत्साधि वति पार्थिवः न पति मायाशुद्धि। तत्तभूषिति देवं धवानं ‘पशुमि: रामभिः’ प्रयत्ने: ‘हर्षयथां’ जांहु सुराज्य पर्यं जतवस्’ ह कर्भं ववतं दल्पवः। ये वभवणेन्द्रो रामणः तत्ताच्छाद्योगानि व्यायिन् विप्रूढः ‘दिवाकराधिं’ दिवैव पतनीयानि पशु सातारिः। तेषु मध्ये सहा दिवाकरोक्तमामक मेवान साम। तथ “विश्वास तद-त्विवदु लोमं मधु”-दल्पवः खुशुपस्वगमेऽ। तत्साधिं महं प्रभु-रस: वर्णादयवः। तथा विश्वासो नेवान साम। तथ “प्रभुं तथायो चर्मणं न महं”-दल्पवः खुशुपस्वगमेऽ। तदिन्दु ब्रजसाम कार्यवः। ब्रजचार्यं सामवेन माण्यमाणि साम ‘ब्रजसाम’ तथा भाषाम मपरं साम। तद्विप “प्रभुं”-दल्पवः भैरवपस्वगमेऽ। तत्साधियोमसाम कार्यवः। तेष साता चन्द्रज-
टीमसंझा समाप्त, तत्तु ‘चन्तिष्टोमसाम’। हस्ताक्षरार्थे प्रधानीभवत; #; माध्यमशिशुप्रथमप्रारंभप्रथमप्रथम: कारवालात् †। घटकारामश्रिक्षाधिकार पश्चात्: सामर्थ्यभूमिका माध्यम, तत्त्वादिन्याख्यात्मकाभवत; तेन धार्मिकाध्यात्मकात न भवति।

चयः प्रतारसुवाचः चोदक्रामसंगति वाचि ’काढळऽः काहान्तरः
विघमभ— ‘चतुष्ट्रत्वादिले प्रतारसुवाच मनुष्यायात्; सवे श्रीवे- तदृशिदिवाचिवैभवत’—दृष्टि। प्रज्ञात्वाचिविचित्रदिवाचारः प्राचीन प्रतारसुवाचः पवऽते †, चचा तु सवन्नाम्भें दिवाचारिकार्यसमाप्तिवृत्ति सुविधामूऽ सामुहिक।

संविनयप्रभो काव्यिकविचि विधि ते— ‘सवे ययः पशु मन्दक्रामोंतव सव- 
वन्यग्रिहीपालाक मालमेयकुण्योंदिवले श्रीवेदिवृत्ति’—दृष्टि। सूविनय देवता यशोः सरोः ‘सवे:’, ‘श्रीवे’ वर्षांतरच भवत्वातिदिवमविज्ञनक, 
ततवाघि यत्र स्: ‘पशुक्राम’, ताद्ववशासी श्रवनक राहयम् ‘पशुक्राम- 
प्रेतः’ वर्षांतरचामिचः; सवऽवेदि दृष्टि: दृष्टि। ताद्वश: पशुराव 
संविनयानाम उपालव्यक।; चतुर्वाह मालमेयक। वस्त्रात् एत- 
दृष्टि: चुऽदेविक्षम, ततवाघि: सवेिे: पशु।

सामिवेयानिषु विचि विचि— ‘एकावंचित सामिवेयानिषु- 
भुवायात्वात्वाहेऽतदि एकावंचितम’—दृष्टि। ‘एतद’ विचवाचामक महा-

* ११२ प्र. †, † टीमनीतरं देशम्।
† “दीनाकामोंभावमा महति”—प्रायदि ( तारा ् तारा ४४.०१२-१६।
‡ “नटि रावणा सम्प्रति: ‘दक्ष ज्युनिवारास’”—दृष्टि ् सा २१। प्र.।
§ “‘दीनाकामोंभाव!’—दृष्टि ् सा ४४.०२। § “सचिवेदि श्रीकार”—दृष्टि। दृष्टि, “चन्ति 
श्रीकारा श्रीकारा यद्ववधिपालिकादक्षुरागिनि”—दृष्टि ् सा ५.८.१३।; ४४.२०-२।
|| ‘उपातु प्रवच्छाम्’—दृष्टि ( प्रार ३.१४५४।। दृष्टि ् था्।
产业发展是关键，商品流通是窗口。工商企业要振兴，需借外力开新篇。

商品流通是关键，消费拉动是宗旨。市场繁荣要持续，需以质量求生存。

产业发展是核心，技术创新是灵魂。企业要发展，需借科技创品牌。

商品流通是纽带，消费拉动是生命。市场繁荣要持续，需以质量求生存。

产业发展是关键，商品流通是窗口。工商企业要振兴，需借外力开新篇。

商品流通是纽带，消费拉动是生命。市场繁荣要持续，需以质量求生存。

产业发展是核心，技术创新是灵魂。企业要发展，需借科技创品牌。

商品流通是纽带，消费拉动是生命。市场繁荣要持续，需以质量求生存。
पूर्वोक्तत्वां रोहिताः सर्वाः भो लोकां दूरोक्तां खर्गे
मेव तं लोकं रोहितेः व एवं वेदे घरेव दूरोक्ताः
परस्परे वे दूरोक्ते यो उसी तपस्ति कवित्वा पनि
गणिते स यहूदोक्तां रोहितेः मेव तद्योक्ताः हंस-बल्या रोहिताः हंसः शुचिष्टिलिखिते वे हंसः शुचिष्टः
कसुरसारिकसदिलिखिते वे कसुरसारिकसदिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते होता वेदिष्टिलिखिते होता वेदिष्टिलिखिते वा
चतुर्थिरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां चविरुक्तां
वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे वेदिष्टिलिखिते वे
चतुर्थभागिक । २१४ ।

सूद्र योम वा एतत्साधनां विज्ञवेष रासायण-
बन्धा द्रुतेव वा पथिता चन्द्रो वा एस प्रातरक्षेष्यः।
सावं प्रविष्ठितो गोवा द्रुतेव वा गोवा धतमा
द्रुतेव वै सबोभा सहिवा द्रुतेव वा पद्विवा कष
भित्तेव वै सतां भैव एतानि सवांक्षेप ৎ वा पशा
हन्दु मित्रास्तमाद्विन ॥४॥ तस्माभिषव कचु रूडो-
हं रोक्षस्वतेव रोक्षतार्चिन्म कर्गंवाममरः रोक्ष-
tार्चिन्म ৎ वा एतं पूर्वविध्यान मैवलान्धो नायाणी
सुपर्वा भूव विम समावर्दवद्वथा वेष्या मध्यः पुर
एतारं कुर्वित्तम ॥ तासद्दाद्वेष तास्थियं ज्ञं वै तास्थियं
वद्यं पवत् एव खर्गम्य लोकविषार्थवोधस्य वा मृ पु
वाविन्ध रोक्षातुल सिद्धेव वै वाजी देव्युत्त: सहायां
वत्तारं रथानं सिद्धेव वै सहायांसवतेव मीमां-
शोकाक्षुड़क्षातोक्षानिर्देशनेमिन्म पृतनाव माशु सिद्धेव
वा स्मक्षेपमिन्म: पृत्ताकालिकाणः ॥ खस्ताय दुृति खस्तिता
साभाले ॥ तास्थिया मित्रा हुवेष्ठितम ॥ श्रयतेवैन मेत-
हितादक्षेय राज्य माजोहुवाना: खस्ताय दुृति खस्तिता
मेवाश्वते ॥ नाव मित्रा हुवेष्ठितम समेवैन मेतत्त्वी-
रोपित सर्गम्य बोक्ष्य समर्पी ॥ सम्प्रतः सस्त्रौतः
व्यं न पृत्ती वहुलें गभीरे ॥ मा वा इती सा परेती
रिबामेतीभी एकत्रनुमंलयित सा च परा च मेंधः
न्चहास्मादः श्रवसा पञ्च सुः। सूर्यं द्रव व्योः/तथा-
प्रश्नतांभिनाति प्रश्नां सूर्यं मभिवदः। साक्ष्यसा: 
शरसा पञ्च रक्ति सा वर्तेयुवाति न वर्याः
मित्राथीठ्ञ सौभिनाथाषाण्याषाणामणि च वर्यमाने-
भ्यसः॥ ६ ( २० ) ॥


पथ कक्षासिद्ध: संध्यं विघरे—“दूरोहशं रोहितः; लभी
वै लोको दूरोहशं”-प्रति। दु: गहं रोहितः यथवादिलिमस्के
तद् ‘दूरोहशं’, तावरोहशं साध्वलास्त्रस्यस्य मयि ‘दूरो-
हशं’-दशुष्टिः; तद् ‘रोहित’ भारोहशाथि ग्रामेदिलिबः। यथा
मवसः दु: गहं उधारविशेषः ‘दूरोहशं’; स च विशेषः खले
उगस्तः॥०। तं ‘रोहित’ विशेष्ट सुधारं द्रव्यीलिखः। योऽथ
स्थर्मः, तक्षारोहशं दु: गहं मिति दूरोहशाम; ताहं सङ्ग-
लोकं प्राप्यतीवः। वेदं प्रश्नसिद्ध— “सङ्ग स्वयं तं लोकं
रोहितं व एवं वेद”-प्रति।

विभिन्न मध्ये प्रश्नसिद्ध—“सदाय दूरोहशामः। पशी वै दूरोहश्
यो उसी तपानि; कविधा पधं संध्यं, स यदृ ‘दूरोहशं रोहिते
मैयं तद्रोहितं’-प्रति। दूरोहशं मिति यद्रुमं संध्यं जित्वाति मैयं।
प्रश्नाथी मुः। प्रसावविश्वासी सुधाति। ‘यो उसी’ शार्दुल-
स्पर्शं, प्रसावेयं ‘दूरोहशं:’ दु:भारोहशाणांविस्तारं।

० पादो गोरो ॥ २.१४-१५ ॥
चतुर्यंपिक्षा

चन्द्रवान्न व: 'चाकिदु' यज्ञामां समागुष्ठायादिविधश्रेणी सच्चिदि, शोभि 'दुरोधु' दुरादुक्षानारोधिकावादु। एवं दति 'दुर' यदि दुरोधु मन्यं दुरोधु धन्ते, 'तत्त' तेन संस्लेन 'दत नीव' पाद्यिं लोकं दुरोधु प्राप्ति।

मन्त्रविधेः विवर्ते—"दुरोधु दुरोधु"—प्रति। दुरोधु वस्त्रो भयस्य स्थिनिः, ईवं 'दुरोधु' । तथारोदेत्। तत सुचारे-दिव्यः। तथा वशस्य: प्रवर्तिते पुरुषार्थम भन्नाय बाप्तेः—"बशस: दुरोधुदिलेख व: बशस: दुरोधु"—प्रति। इति च सर्वदा गच्छ-तीति 'दशं': यथे यथे दुरादुक्षुण्विदति निष्ठौति 'भृदि-वधु'। चन्द्रवान्न भागी व: प्रतिपावाये, ईव 'दशं' मक्षके इत्यमान एव;— ईव च सर्वदा गतिमादीकविश्रं सर्वति, दुरादुक्ष्यानामयु-विश्रूपे मान्ति। चतुर्भाग मन्यमा बारेम्—"दुरादुक्षरिकिन्तु-दिलेल्वे व: दुरादुक्षरिकिन्तु"—प्रति। इति सर्वदीर्घे 'दशं: वायुः', न रो वायुरस्थिनि राष् था कादाचिथ्यस्यांविश्रूपे; ताह्यो वायुरस्थिति सद्यर्थीति "रायतिकिन्तु"। चात्रिवास परमान-विऩ्न सर्वार्थबार्ताद्विषवायाद्वियोऽवे पायते। द्वितीय-पाल्यस पुरुषार्थम मन्यमा बारेम्—"होता हीदिलेल्वे व: होता हीदिलेल्वे"—प्रति। 'होता' होता वर्तसि; बाग्गेयां सद्यर्थीति 'हीदिलेल्वे। चात्रिवास तद्धुपवं पुरुषार्थमा। चतुर्भाग मन्यमा बारेम्—"चतिमादुरूवेदिलेल्वे व: चतिमादुरूवेदिलेल्वे"—प्रति।

ग विवर्ति तिथिविशेषतिनियमो वार्ताय वस्त्र, सौदयम् 'चतिमार्यं';

"दशं: दुरोधुदिलेल्वे व: दुरोधुदिलेल्वे।
सप्तवर्तिकान्त वीरसन्ध्या मौर्या चत्रात्ता चारित्रा चतुर्मां।"

-दति ४.४४.२ । तै ५६० । १६.२५.२६ । मात्रा ५.४.२३ । ग्रंथ २५६।१.२.१।
हुरोबेड़ु तनमूलेणु शोदति वाणिज्य विवरणार्थी सामूहिक विवरणार्थी ‘दुरुपदयु’। भादिभक्ष्यकुपकल्ल विश्व मंगिक्रेब्धमृ। बतोयरपर्यं चास्त्यां विद्यमान प्रवत्स्महान सम्रूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि। रथु सन्तुक्षेपं वृद्धिक्षेपं शौदतात्त्वित ‘वर्दर्शिते’। तत्वा चार्मकाच्यो शौदतित—“भादित्वक्षुमृखाचिकी प्रविष्ठस्वयम”–दृष्टि (४.२.४.)।

तत्त्वादिन्याच्यो एव दृष्ट्यक्षमाण:। विद्यमान समूख व्याच्यो—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते; वर्दर्शिते न व्याप्त्रं यशस्वें व्याप्त्रं व्याप्त्रं व्याप्त्रं”–दृष्टि। तत्र भेदी संक्षेपी शौदतात्त्वित ‘वर्दर्शिते’। बतोयरपर्यं मध्ये पववन्यां प्रविष्ठस्व। ताबि ‘वशकिन’ गिवासक्षागाति सदिक, तेवं सन्तर्यां यशिर्यां सन्तर्यां एव। भादिखः: वाणिज्य चिप्रविष्ट: समू तपति। एतत् मध्ये नर्थक्षेत्र चेक्षेत्र समू तपति। तत्त्वादिन्यां च दृष्ट्यक्षमाण:। चतुर्विद्यमान समूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि।

सत्त्वादिन्यां च दृष्ट्यक्षमाण:। चतुर्विद्यमान समूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि। चतुर्विद्यमान समूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि। चतुर्विद्यमान समूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि। चतुर्विद्यमान समूख व्याप्त—“वर्दर्शिते वै वर्दर्शिते”–दृष्टि।
पूर्वनिधिगताभ्योऽव्रत जटित, वाच्य चाये परिश्रममुद्रगता चपः
प्रवचन्तोय लखते; तालायुक्त। बितियभाग मन्युष बाष्ट्रे—
“नौरा द्वितेय व नौरा;”—दृष्टि। नोभी चायते जीविकः; च
‘नौरा;’। चर्ता तपायवाल पूर्वतः। दरबारभाग मन्युष बाष्ट्रे—
“चतुरा द्वितेय वे चर्ता;”—दृष्टि। चर्ता सवः बैदिकमक्षा
काल; सञ्जात्यात् दृष्टि ‘चतुरा;’; बैदिकांवलेन वि देव-
धोत्रवादी चायते दृष्टि प्रविधः। चादिवत्स तपायवाल पूर्ववालः
परारभाग मन्युष बाष्ट्रे—“चद्वित्रा द्वितेय वा चद्वित्रा;”—
दृष्टि। चद्वित्राद्वियगिराविक्षय दृष्टि ‘चद्वित्रा;’; चादिवत्स
वाले पुरावाहै प्रविधः। परासभाग मन्युष आष्ट्रे—“चत
मिलेय वे चद्वित्रा”—दृष्टि। चर्तमर्तः सवाची। सवः च
बिविंदः,— व्यवहारिक पारमार्तिकः च। तब ‘शाखः
शाखः’ वाच्या सवारमार्तम, ‘पारमार्तिकः’ परं प्रबः; “सवः
चन्त मन्य चन्त म्र”—दृष्टिमूळः (१० वर्षा १.०)। तदिव
चतायेन विविंदानुम। चद्वित्रार्थी चर्तायेन सविं।
चत एव शाखायेन “चत चन्त्” दृष्टि मन्यार्थी पत्तानि ०।
मकार्ते च अद्वैते—“चन्ती वा चन्ती चन्त”—दृष्टि
(१० वर्षा ३.९१.१४.)।

सवारमार्त सवारमार्त सत्यायायी द्रष्यवति—“एष एतानि सवारमार्तः
या वा प्रस्तुत श्रन्कु अवतारतत्त्वमादिव रूपम्”—दृष्टि। बिबिं
दिवत्सविवेददीयविनि: रूपांश्चाविवििकटः, तानि सवारमार्तः एव; प्रस्तुत
परम्परायेन सवारमार्तात्। ‘श्रन्कु’ बैदिक मध्ये ‘एषा वा
वे वे दृष्यायायी प्रस्तुत, सैक ‘प्रस्तुत’ बैदिकः सवारमार्तः ‘क्षणः’

* १० वर्षा १०.२४। तौ १०.२.१४। वर्षा १०.२६। मटा २.१३।
‘प्रवचनमादिव’ भाषिमावेष प्रवचन विचारं यथा भवति तथा प्रवचनादत्तीलं भेषं:।।

संतनात्भवं दृश्यन्वैव विष्णु निगमन्वति—“तत्साधनं ए य
दूरोऽपि रोधेभं रोधेभं रोधेभं रोधेभं”—द्रति। यद्य भाष्य कर्मिन्तू दूरोऽ
प्रवचनिभाषा मस्ति, तत्संविहं दृष्यन्वैव विष्णु

प्रसंगेदिन सुझावारं विधते—“तात्कः सर्वेषां रोहेभं”

d्रति। तत्साधनोपनविभा हस्त तात्कः (सं १०३८.१-३.४);
तत्साधन चूकः सर्वेषां धर्मां विद्रोहस्य दूरोऽपि रोहेभं, न त्र
संविहः।।

tदेवतप्रभवति—“तात्कः च वा एतं पूर्णक्षणं भेष्यादि
\* चायत्री ह यासं दृष्यन्वैव मेधाविदे
नायकी सुपर्णी सूक्ष्मा भूला चोस माहरत्; तत्वत्वा चेतसा मध्यमः पर
एतां तु तुर्बित, ताहत्कः तथादेव तात्कः; इव व तात्कः योग्यं प्रवत
एव वार्तां शोभानाम् विमुक्तिः”——द्रति। प्रत्र० वार्तामार्गं वाल्कं
सम्भवम्। तत ‘तात्कः ह वै’ गच्छ एव ‘पूर्णः’ प्रवचनाणी सहृ
‘एतर्म’ प्रवचनम् ‘पैत’ प्रात्वान्। किं वार्तामार्गं मिति, तदु-
पथते—गायकी ‘सुपर्णं’ पति सूक्ष्मा चोस माहरत्। एतत् पूर्ण
भेषं प्रतिपादित्म (११८ पृ०)। एवं सति ‘तात्कः’ चूक्ति ‘दृश्य
वर्णं ‘तत्’ तत वर्णे उदाहरं कथये,—यद्य सोचे ‘दृश्यं
मार्गिव्यवाधिन्ते तदृश्यावलिन्ते कविविश्वरतुस्मात् ‘पाबनः’ मार्गिस
‘पुरुषों नारायणं गतिः मार्गिर्द्वयं दुर्योऽष्टि, ताहत्कः ‘तत्
तात्कः सम्भवम्। यथ: ‘परम्परा वायुरस्त्रिलिङ्गं प्रवते, यथ भेषं

२८ चायत्र क्षणविंशायः, दृश्यारंख तात्कः एव। तस्य प्रवचनं दृष्या व्येस्ययुक्तम्
नृपगनि: स्वाता सार्वैकथी; गार्गादिन्य विश्वमथना पाठावाः (पा ४.१.१०४.)। दृश्यारंखं दृ
विश्वमथनं निष्कां दृष्यम् (१०.३.१.)।
सन्तुभाषण । र । २ ॥

रचयः । यव पार्थशाख चोक्ष अविवोच्यता नेता भवति । तस्यार्थायुक्तते द्विरशौ रीतेतु ॥

तसः सत्तं प्रवासया सति प्रवासपाद संनूः बाज्जेऽ—"स हूसु वाजिं देवजुषु मिलेभ वेव वाजेः देवजुषुः"—द्रतृ । चतुर्थं-पार्थं तार्थं मिति बज्जति । बोधयं तार्थं । 'स हूसु व' रच्यताः : व्रजसमस्लातू प्रसिद्धवाची, च भज एकारायं,—पुराषारिष्ट प्रसिद्ध मेव । 'वाजिं' सचवमो, 'देवजुषु' देवजुषु मध्ये वेगवानम् । चाणिकू पार्थिवचर्यामार्थः: 'एव वे' तार्थेत एव ; तस्यात-वसलातू देवे पुराषारिष्ट मध्ये वेगवानम् ॥ द्वितीयपाद संनूः बाज्जेऽ—"सहावानां तस्ततार्थं रवाना मिलेभ वेव सहावानां तस्ततार्थं प्रवाहार्यम् बाज्जतिः"—द्रतृ । युगनरिप बोधयं तार्थम् । 'सहावाना' वहः : सदृश स्रवाहोना मसिववशेषम् । रवानां 'तस्त-तार्था' चाहुक्यरार्यः । 'एव वे' तार्थेत एवविखितः पादशिकटिः, 'सहावाना' लमिववधमः : तस्तता चाहुक्यरार्यं भवति ; वसलायं द्वमानं लोकानु 'बस्या' तदानी मेव तातिदं च चमः ॥ द्वितीयपाद संनूः बाज्जेऽ— "चरित्रेनसि द्वृत्तानां मायु मिलेभ वा: प्ररिद्धेनसि: दृष्टानदिब्राहः"—द्रतृ । युगनरिप बोधयं तार्थम् । 'चरित्रेनसिं हि एव विशिष्ट, तदाृतिहि सरिष्टम, तस्य च नेनिधिनार्थिन्यम्,—यथा र्वक्षक्ष नैसि: परितो र्बिचक्षा भवति तात-ब्याः । 'द्वृत्ता' पर्जीयेनां, तां अयजीति "द्वृत्ताब्याः" । 'चायु' वेगवानम् । चाणिकू पादिक्षिकितमाणा गुरुवानं तार्थेऽस्त्रावर्तेऽ एवार्थं प्रतिपाधः :। चतुर्थपार्थं प्रवासमाह मनुष्य बाज्जेऽ—"सत्तं द्रतिः सत्तिता मायाः"—द्रतृ । 'बस्यहे'
चेमार्थम्। चणेन पाठेन चेम्: प्रार्थितो भवति। उत्तरभो मनूष आषषे—“ताषष निषो बुधभेषित ब्रयब्येवेन मेतदु”—हर्ति। ‘ताषष’ गरुडम् ‘प्रश’ कशीच ‘हुबेम’ प्राग्यामः। एतेन माणेन माणायकेव ( चौ १०,१ ७०,१) *।

ताषषेषुड्धे द्वितीयसं स्तरः: पूर्वेण प्रथममार्ग मनूष आषषे—“प्रधानेव राति माजोहुवाणा: स्वस्य दृति लक्षिता भेषावाहासे” हर्ति। यवेनृः द्वारथ द्रवः प्रस्थामः, तथेवास ताषषेषु ‘राति’ द्वारथ वसु ‘चाजोहुवाणा:” समस्थायु पुणः, पुण्यददना वसु ‘पालुस्मेते’ वष्कमासेन समस्यः। किकर्षम्। ‘सदुषी’ चेमार्थम्— एतयापितेन ‘लक्षिता मेव’ चेम ब्रेव ‘पाणयेशे’ प्रायथवती।

उत्तरभो मनूष आषषे—“नाव भौय वेषेति, ए शेवेन मेतदिष्टोनिधितः; सगेष लोकस समस्यः, समस्ये बाहोऽ” हर्ति। यस्य बोधे महाटरसत्य नाव मारोषितः, एवं ए स्वर्म प्रमाणे दूरीक्रम माणेकेम। एतदन्तपितेन ‘एम’ दूरीक्रम स्वर्म ‘सः’ भवमेव रघुराशिरोमिति। चतुराष्ट्रं लग्नं सगेष ‘मस्तये’ माणायेव भवती। धा च प्रातः: ‘स्वमेव’ भोगाय, भोप्यक्षु-सम्पाद्यनाय भवति। समाहने च ‘सः’ भोगसंबन्धाय भवति।

उत्तराय मनूष आषषे—“चर्मेन न प्रसो बहुसो गमीरे मा वा भेती मा परेती विषमतीबे एवेतसातममात भा च परा च वेषेनु”—हर्ति। नकारः संख्यायः। ‘चर्मेन’ नृतिविभि ‘प्रसो’ विद्योर्षा बोध, ‘बहुसो’ चभि प्रण प्रतिविधें, ‘गमीरे’ पञ्जाम्, नास्तिक्षेद्युषूषू, चह्मोंनित्वा निरुषेतृ मनामोलयः। ताह्योऽः चे खाल्याधिविधा। वयम् ‘एती’ चागमनवेशकां गर्गांगमनयय—

* निरा १०,१ ७०,१ प्रयत्नमः।
चतुर्व्याख्य: वाम: जने 'मा विषम' विषाणुः मा काव्याम् ( सं: १०.९७-२।) एतत्पादेन होता 'प्रामेंढ़' प्रानिष्ठिकापि, 'प्ररा-
मेंढ़' युगरवि परास्वूः गमिष्ठिकापि 'इसे वद्' घावापुरिवेष्टावेष्ट
पदस्मृयते।

दत्तौध्रो: आश्चः: पूर्वोर्ष मनूद्रा बाणेश्वर— "सदरबिद्या:
घरसा यशोऽऽ: सुन्द्रः दस्यो योज्यादास्तातानति प्रभुचं सुखीये
गमिष्ठति"-दृष्ट। 'या' तार्क: 'सदरविद्या' तत्क्रियवेष्ट चवी,
'घरसा' चारणे 'पश्चि: घरसा' पवित्तिकान् पवित्तिकानितिविद्वान्, देव-
मनुष्यानु-राजस-गजःगानि दत्तिविद्वानितवान्,— यथा सुखे:
'योज्यादास्ता' श्वायायर्हकःस्तुरेः वस्त्रपि 'वप' वृद्धादकं तत्तान् विद्वारा-
यति, तदनु। एतत्पादेन तार्किकेन सुखे 'पश्चि' सुखे हला
'गमिष्ठति' प्रभुचं दृष्ट। उत्तरार्थ मनूद्रा बाणेश्वर— "सदरविद्या:
घरसा घरसा रंजिणि आ वर्तने युवाति न यथा मिलायिन्य वेत्रे-
नायाया बाणेश्वर य जमानेभ्याः"-दृष्ट। 'घरसा' तार्किके 'रंजिणी:
'घरसा' सब्जामेदुरुः, 'घरसा' घरसा मेदुरुः। "वन
घरसा सुखीये"-दृष्टः धातुः; सब्जामेदुरुस्ते स्वभाजतीति 'सब्जामेदुरुः' सब्जामेदुरुः। तां दत्तम् बैतापि 'न आ वर्तने' न चार्यति।
यथा बौद्धुर्षी घरसाकारमितसा 'युवाति' घरसाकारमितसा 'युवाति' घरसाकारमितसा न वर्तने, तदनु। नकार घरसानांश। यथातिष्ठुरुः घरस्कारे
सुवृत्रो वाचः बैतापि न निवायेते, तथा लक्ष्यमातारिष्ठः:
(सं: १०.९७-२।)। एतेषां च मान्यवक्रणः वर्तान्ता 'घरसानेश्वर' सतारुधानात् बुध्यजमानाय

* निष्ठो चतुर्व्याख्यो बिंदापि २.१४-२।।
† निष्ठो १०.१.२। दक्षिणभुः।
मयानिव भव प्रार्थयते रथार्थि; तार्किकतंत्रविवार्तलिमिभागनात् १ ॥ ५ ॥

त्रिति वीमायशालारं विराजिते माधवीये वेदांगप्रकाशे
ऐतरेयज्ञांशम चतुर्थपरिख्यायायां ततोयाधाये
( चतुर्दशमाधाये ) वचः खः ॥ ६ ( २० ) ॥

॥ यथ तत्तमः खः ॥

चातृय दूरोहिर्य रोहितः खर्चेन व लोको दूरोहि
वास्तवो भाषा वे वाकूः स यदाहितये तद्द्र
वास्तवावैवेया खर्चे लोकाः रोहितः स पक्षः प्रथम
रोहितीयां मात्र लोकां मात्रालब्धिगर्भोत्तरिव्यात्ता
प्रादेशिक विद्वानां तः लोकां मात्राकाश वेलव्या तदेति
तत्त्वान् प्रति तिष्ठति य एष तपति विपद्या प्राव-रोहितः
वागानः धाराध्यायां धारायमाण्यतदमुखिष्माने प्रति
तिष्ठयुपाभिग्रोहिनिर्विचारिव पक्षों धिक्षितों मात्रान
तत्त्वान् लोकां वज्रमाना पुर्णिष्माने प्रति तिष्ठत्वया
य एकाकाम्: खः: खर्चेनाम्: पराश्य भव तेषां
रोहितेऽविच वज्रयुष्माविष्माने लोकां नेमिवायालिष्माने ध्याणिव ग्रहणि

* चतुर्दशम तत्त्त्वानि ईश्वरार्थाध्यायां पुराकादिव एवं वेदोपनिषदा समावेशाति
विप्रतिः श्री लक्ष्मीलल्यामानुष्ये ध्यानं एव। भारती १३१, २५४, २६४ वेदे रचने।


बसेयुःपिनिनि सूक्ष्मानि पशुनां पैठुःपानि च जाग-तानि चः भिग्नुः वे पशवः पशभण्ड्यांसि पशुना मवहृः॥ ७ (२२) ॥

पव मूरोपासूवंवंसंगम प्रवाराकर विघ्ने— “पासूव मूरोपासू विघ्नि; सर्वी वे बोको मूरोपासू, वाणाशयो, पशवि वे बाज, स वदायते ततु माप्रासादावेण सर्वी बोको विघ्नि”-प्रति।

“शीषावोगा”-प्रववर्यारागांग बाजा तदन्तः “लय सूर पु”-प्रवव-दिवाने दूरोपासू सूरं “रोहेत” पारोपासूनी लेवादु।

पव मूरोपासू बाजाव्यापादुः, पाणाश्व बाणुपपादु, पाणाव मेशाकाया माझालादु, प्रवम माझांणि चति माध्यपेथ चाह्यावेण सर्वी मारोपाति।

पपर प्रवाराकरविघ्ने विघ्ने— “स पशुः प्रवम मूरोपाति त्यं बोक माझोवाव्यांवयोऽन्तन्त्रिचं तदारावश निप्पादुंतं बोक माझोवां वेद्याश; तदेनन्कान्त प्रतितितय य वष तपति”-प्रति।

पाहा सूब्यं माध्यमानु, मूरोपातारोपासूनी चेति। तं चारोहें परुवार मार्तनांनियम।

प्रवमवाप्योती ‘पशुः’ पाणावं पठे , एवेव-बाणावं पादेव व्यासां बाजा बनेत।

दिनीयासा माझासी ‘पार्व-पाणेवं’ एवेवासंवं व्यासां बाजा पठे।

बाणीयासा माझासी ‘निपपा’ चाह्यासा पाणावे व्यासां बाजा पठे।

पर्वां माझाची पवानांवरहितया सम्पूर्यां शंभेत। तदूः प्रवायसतसयमिहार-हतिष्ठां: बीवाकम्पन माणां, पाणानु ‘पारयिन’ प्रवायसांनी सूब्यं-रखे प्रतितितय॥

पारोपासूनीविघ्नेविघ्ने विघ्ने प्रववरोपासूनीविघ्ने— “निपुदारा प्रववरोपाति,— यत्व पशुः भारायमासार्द्वुसिंहोऽर्रति प्रति नित।


tabārvarñīṣaddhārīcē pabhōjāskhānācē pārāśev tadu śaṅgi lokeṇa yadjamanā caśīśānācē pratiṣṭhānāt”-vṛttī. Pārthavāṃśeniṃ pāraṃśa-
ham śraddhāṃ pārśaṇaṃ; bhītimāyāvāśāvāhāṃ pārśaṇaṃ; ṛṣṭī-
yaśvānti pārde pārśaṇaṃ. Tathaḥ sthitā yathā śeṣe śṛṣṭiśāṃ saśvām svuṣaṃ: prārvadāhānuḥ iśtāṃ ghrāṇā hṛṣd svavṁbra śīrā bhavati,
ev saṃ prabhāvat: śaṅgi pratiṣṭhāy pṛṣṭhādāhārīcē mūloścē prati-
ṣṭhitā. Yathā hṛtunā pratiṣṭha, tathaḥ yajamatānaṃ moh; tē śaṅgi pṛṇāy pūrṇarāgabājīṃśānācē pratiṣṭhitē. Tāvitevāraśi-
pārthavāhānuḥ ṛṣṭiśāvāhāṃ tāśṛṣṭeṣāṃ samānā. Ev ca saṃśāravāhā
duḥ: gṛṣṭabādhaṃ pṛṇaṃsa ‘dūrohaṃ’-gṛṣṭaḥ ॥

kāmagnaḥaṃ prākaraṅkār vighuṣe—“bhaḥ y eva kāmaḥ: śuḥ,
śaṅgikāmaḥ: pṛāraṣaḥ sīvaṃ tēvaṃ ṛṣṭhēt; tē jāveyūḥ eva śaṅgī lokeṃ”-vṛttī. Evāvīsāvāvālī śeṣe śaṃ kāmaśe, g lēneś lokeṃ, tēvaṃ ‘pṛāraṣaḥ’ pārthavāhā-
ṛbhāt sīva ‘ṛṣṭhēt’ śaṅgī pāṭhēt. Tāvata tē śaṅgī lokeṃ ‘jāveyūḥ’
pṛāmaṃśāvāvāv.

Pṛāmaṃśa pāde kāśiśāhyāmā dveṣyāt—“匿avājaśānīṃśācē bhūmīv
vṛṣeṣu;”-vṛttī. Tē śaṅgī pṛāmaṃśāvāvāv, kāmcyā ca ṛṣṭiśāvāvāv;—
tē yajamatāna prāmaṃśāvāvālī śeṣe ‘bhūmī’-vīrakājā sīva ‘gṛṣṭhaṃ’
sṛṣṭha na vṛśeṣu; । pṛārāvītāvaṃ prāmaṃśāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvāvাত

sūtraśāstraśi vīhāte—“sīvinaṃ śīlaśānaṃ pārśaṇe;—tēt-

• “tābha (tārṣāṃ) evaṃ (kṛte) maṃsā vṛṣyā (gaḍāvam pāṭhīla) dūrohaṃ
ṛṣṭhēt”-vṛttī nān. ॥ ४. १५ ॥

Digitized by Google
मानि च जागताणि च; मियुगे वे पयः, पयवन्यखदाणि, पयुना
मवहैे"-प्रति। मियुगहस्य एकाङ्हिकारः, ततो ‘बहूणि’
प्रवन्यमु भवति। “यशिष्यमहः”-प्रक्षादीनि ‘वेष्टभाणि’ औ,
“दिवविद्या वरिषा”-प्रक्षादीनि ‘जागताणि’ ए। तद्घन्द्री- 
द्यम् मियुगहस्यम्; पम्बोगिपि मियुगाभकाः; बहूणि च
पयसाधनात् ‘पयः’; चस्त्रोषावं ममं पम्ब्धाम्यार्थं भवति। ७।
प्रति वीक्षायाणाहैवेववधिते माधवीये वेदार्थप्राङ्खे 
प्रतिक्षायास्यस्य चरुत्प्रिल्चिकां द्रतीवाणाये ( 
प्रम्णाभाभये ) समम: सुखः ॥ ७ ( २१ ) ॥

यथा वे पुरुष एवं बिश्रवांस्य यथा द्रविचो तथा
एवं पूर्वी ज्ञानी विश्रवोति यथोशरी तथा एव मुतायी 
ज्ञानी विश्रवतस्मादुत्तर द्वाचाचायन प्र वाचुक्स सत: 
शिर एव बिश्रवान् विद्वलसंहित द्रव वे पुरुषः-
सदापि स्वै नेव मध्ये शोकोऽि विद्वान् तद्भविषुः-

* "विश्रवस्यः ( सं ३.१८), ब्रह्मान् निवाम् ( सं १.४१.), 
ब्रह्मस्य तो ब्राह्मचि ( सं १.४२.) प्रति। प्राप्त चौ० ५, ६, १९।
+ "दिवविद्या ( सं ३.९.), चव प्रवः, (सं ३.१६.),
ज्ञान सदा ( सं ६.२४.), मसहिताय ( सं १.४१.), 
स्वूः प्रस ( सं १०.१७), प्रति। प्राप्त चौ० ५, ६, १९।
वाक्षेतेतद्: शंसीदिनिऩा एतदुक्ष्याना सुख्यं विषु-वानं विषुवानिति ह विषुवतो भवति खेळ्ठता\nसमुवत दृति तस्मादाहतो\n\nसंवसरा एव खिसेंट्रतो वा\nएतत्त्वसरा दृढ़तो यन्ति यानि वै पुरा संवसरान-\n\nदृष्टांसि जाओ यानि पञ्चमाखानि यानि पञ्चमाखानि\n\nसीवनि वै तानि न वैसेभुन्ये पथ वान्ये\n\nदशमाखानि जाओ यानि सांवसरिनिः क्रि तैर्मु-\n\nप्रति तस्मादाहतसर एव वाच: संवसरो दृष्ट-\ндृष्टांसि संवसरं दृष्टदृष्टधराप्रोति संवसरं दृष्टधराप्रोति दृष्टधराप्रोति दृष्टधराप्रोति व वै संव-\n\nसरेश पाप्रान समपहत एव विषुवतापः भें हैव मासे: पाप्रान समपहते श्रीवानि विषुवताप संवसरेश पाप्रानं\n\nहैव प विषुवता य एवं वैद विषुक्मं शणिं सव-\n\nनीयीघोपाल्च्छा माजैर्नः विषुप मुत्यत सस्मा-\न्ति सवजाने श्रीनिने वै त्यं वैवा विषुम्बरभवानं-\n\nपति: प्रजाः चढ़ा विषुक्मारभवानंवतसरो विषु-\n\nक्मं भेद तदाक्ष्यां प्रजापातं संवसरं विषु-\n\nk्मारं माञ्चतुप्पोन्त्र से तदाक्ष्यां प्रजापातीं संव-\n\nसरें विषुक्मं खानत: प्रति तिछ्झतिनि प्रति तिछ्झति\n\nय एवं वैद य एवं वैद \n\n॥ ॥ ॥ (२२) \n
॥ इत्यिरेऽवाक्ष्यामण्य चतुर्थम्पन्निङ्खायां टटीयोप्यायः॥
चतुर्थपंचम अर्थात् ‘विद्युम्भम्’ सुखचार्यमेव प्रविष्टति—
“यथा वेद वृद्ध प्रश्नां विद्युम्भस्य यथा दशिजोग्यो एवम् पूर्वीसिद्धी 
विद्वतो यावतस्य तस्ययोग्याः संविद्वतसमादुतर दृष्टा 
वधते प्रवाहुण्ड तत्त: गिरि एव विदुवान् विद्वसंक्षिप्त ज्ञाति व पूर्व- 
शुभापि श्रवण स्वयम् श्रीस्तिः विद्वान्” दृष्टि। यथा वेदोऽपि 
शुभानि दशिज्ञानाभाग्याः भाग्यदानस्य गिरिस्वचा च वृष्णुः ;
—
ततः विद्वस्यः महासामस्य पूर्वभागः; पृथ्वीवर्ण दशिज्ञानस्य 
भाग्यस्मायः; भाषारोजस्य वथयस्यवस्य भाषारोजस्य याम- 
भाग्यस्मायः। ‘तत्त्वात्’ वामभागप्राप्तिकुश्य दृष्टान्त, न 
लन्दळनाविकिरिणयवः। ‘प्रवाहुण्ड तत्’ वामदशिज्ञानवाती सर्वी 
कलायोऽविच शुभायो भिन्नो ध्यायते च भाषास्वतिः, एवं 
माहदशत्वज्ज्ञस्वधीनोऽपि ‘विदुवान्’ च विद्वस्यवस्तिः। ‘विद्वस’ भागः; 
तत्वात् विद्वस्यां दशिज्ञानाभाग्याः ‘संहिता’ संगीतिः एव चोऽपि 
शुभापि भविष्यः। ‘तत्त्वात्’ तत्त्वादेव भाग्यदानाभाग्यपात्र 
भाषारोजस्य। “शोभ्येऽमं सही सुवेद्यविन्यास्यते”। ‘शृङ्गेऽस्मात्—
ः वश्यः। संविद्वतो भविष्यवेत्र एवं विद्वतो शृङ्गेऽस्मात् 
शोभ्येऽमं सही सुवेद्यविन्यास्यते। अतः शृङ्गेऽस्मात्—
ण्डः संवास्य वामप्रार्थिः श्रीमान्यमा भीरिनि विद्वत्व 
सुवेद्यते। अतः श्ृङ्गेऽस्मात् श्रीमान्यमा भीरिनि विद्वत्व 
सुवेद्यते। अतः श्ृङ्गेऽस्मात् श्रीमान्यमा भीरिनि विद्वत्व 
सुवेद्यते। अतः श्ृङ्गेऽस्मात् श्रीमान्यमा भीरिनि विद्वत्व 
सुवेद्यते। हलिनि यस्मात् श्ृङ्गेऽस्मात् श्रीमान्यमा भीरिनि विद्वत्व 
सुवेद्यते।

तथाणि विद्वत्वापि सुविशायति—“तदाभिषेकखण्डेतद्द्वयः 
विदुवानां एष्टदुज्ज्वानां सुवेद्यं विदुवानांविद्वत्वापि स विद्वते 
स्वतः मार्गिता, तदाभिषेकखण्डेतद्द्वयः” दृष्टि। विद्वत्वायां श्रीमाते 
शुभविन्यस्य तत्तत्—तत्त्वात् श्रीमाते पूर्वपीत्व एव मार्गः।
दिक्षायनन्योगर्यस्य च मध्ये विवुवामकः तुसामेव-सवयनकलिन्यर्योऽपि यो कालविशेषः, सोवय विवुवस्यस्याभिन्यवः।

सोऽथ अवहारः कृतिषु प्रचुरः। भविष्येत 'विवृवत्त्ति' काले 'एत-दह' घंसेत्। एतविनेव विनितं गंधः मधः ग्रंथे नोपशस्ते।

'एतर्' सक्षालिन्यर्युं मधः 'दक्षवान्' गत्रां मध्ये 'दक्षवम्' दक्षवश्यापेत्तश्यायस्य विवर्मः। चत्र एव 'विवृवानि' विवु-वामकार्यवानयेन सक्षालिन्यस्याविषयः। तत्राव विवृवत्ते—

तं सक्षालिन्यां विवुवानिः सध्ये अवहारः। भविष्यः स्वामी गच्छते वर्तिय दर्जमान। 'विवृवत्': योग्यश्चर्युः भवति,

सर्वस्युद्धवः भेदतां प्रायुवलीत दूर्म्परिष्ठा माययः।

तं वर्ष निराकोरिता— 'तत्स्वर्धं'; संबंबर्ये एव शंसेनेति

वा एतसंबंबरं द्रतो वर्तिति'-द्रति। कथानातेव विवुवास्य-सक्षालिन्युः काले समागमे वर्ति श्रद्धा मेतद्वस्यान्याने मिति यष्टु घृणेविभिः समतमः, ताधिनु यथे 'तदु' मतं नादलविभिः।

किन्तु 'संबंबरे' सते एव गवामये तपस्विः शर्मे गच्छेत्। एव वर्ति

यज्ञमाना यज्ञसंयोगेन संबंबरकाल मेतेनेति धारणमाति 'विन्ति' अवाविभिः।

विचरे वानां द्रष्याति— 'यान्ति वे पूरा संबंबराक्रेतानि

जायमो, यान्ति पश्चमास्यानि, यान्ति वश्चास्यानि, कृष्णविन्ति वे

तानि न वैते भुजेत्'—द्रति। संबंबरधार्यात् पुरैः जातिप्रमास-वास्याधिकारी वानि रेतानि जायमो, पश्चमासस्याधिकारी वि, वशः

स्वभावविन्ति वि, तानि 'कृष्णविन्ति' वे ज्ञानः, गभेस्यायेभूति;

न तु 'ते:' ना्रामस्यानि; रेतानि: पुरादित्सरिं शुचिने' षुष्णे' षुष्णे 

अवाविभिः।
श्वामद्वारपूर्वकः तपस् सुप्रसंग्रहरति—“चय याचेह दयामात्मानि जायसि, यानि संवसारिकाशि, तेजस्यन्हु; तभा त्व संवस्य यवेतदशः पंसेत”-द्रति। ‘चय’ युरेन्द्रेिपरिश्रेण ‘याचेह’ रेतानि ‘दयामात्मानि’ दशस्य मातेयु भूतानि च सूर्या पवार्यायको, यानि च संवस्य भूतानि, तै: सर्वेः पुण्यारित्वो मःस्तित।
‘तभा’ युरेन्द्रावलंकरस्य एव तजिनिविभवश्च यथोऽः एव आदित्यश्च यस्ते एवः।।

पुनर्पि प्रकाशांगेश प्रर्ष्णस्ति—“संवस्य श्वामद्वारप्राप्ति, संवस्य श्वामद्वारापूर्वक इ वै संवस्त्राम पापान मप रत्न एव विपुतार्थिद्यो हैव मात्रः पापान मप रत्ने श्रीष्यां विपुवत”-द्रति।
गृह्यं संवस्य अस्त्रत्र: कर्मविवेषः यशैवेतकालास्तः महः; द्व्योः परस्पर सम्मानिरस्कः; तत्र ‘संवस्य’ कार्यां भयं चारााप्रोति, ‘चित्र’ जरूः शूला संवस्य मात्रोति। यथैवेनाय ब्रह्मचरम्।
तायोः परस्पर मविनावि सति ‘एव’ यज्ञान: सर्बसंवस्त्राम पापानम् ‘चपर्ष्याः’ विनायायम्; तथेते ‘एव’ यज्ञानो ‘विपुवता’ संवस्त्रामवधारेना शास्मानम् विनायायम्। तद्विच्छेदे—संवस्त्रामवधारेनाशेनेदुपादायकेः सकाशात्यापान्यां नामायम्।
‘विपुवता’ दुक्मोग्याः ‘श्रीष्याः’ घर्षः सकाशातु पापान्यां नामायम्। वेदमव प्रसंगस्ति—“चय संवस्त्राम पापान मप रत्ने एव विपुवता य एव वेद”-द्रति।।

चय प्रसंगस्तिकं विपुवत: प्रसंगानु बुधिको चते महात्मानां त्रिनि काशीत्यामु विपुवते—“वैमुखार्थि व्यवहभवच्छ सवनीयीकायेपाख्ययामालेिरुि, हिरूि सुभवल एवं महात्मात्याये द्रति”-द्रति। ‘वैमुखार्थि’ विमुखार्थिकेज्यातायम् ‘रक्षेि’ पुण्यस्म ‘सवनीयशः’
चोदयळ्यास म्हणून: खांगे उपास्यामुळे 'हिरळ्यं' वर्षेवोपितमुळे 'चभयत एष' दिव्योत्सरप्रभायोंविषेषःप्रभायों साजिंतां पडूं
महात्मानीयमुळे घुरावोपास्येच्याब्रह्मलोके।

तत्र देवतां प्रभावन्ति — "चद्य देवस चलसि विष्णुमामि" प्रज्ञापनः प्रजा: 'सिंह' विष्णुमामि, संविक्षरे विष्णुमामीने सेव
तदामानं प्रजापतीं संविक्षरे विष्णुमाण्य मायुवकोटला एव तदा:
जनि प्रजापति जसवां संविक्षरे विष्णुमाण्यतः प्रति तिथिकृतं; प्रति
तिथिकृतं य एवं वेद य एवं वेदके"—इत्यतः। चद्य मुख्यसङ्कुचे विनिय
-मारुराहावळे 'विष्णुमाण्य' अगताभवनुकम्युक्तभवस्वरुः। प्रवाशी
प्रितिश्च 'प्रजा,' तर्के: 'सिंह' युतव्य बांबांगसंघिकवल्करमूळे
भवतुः। तसंभयविवो 'विष्णूमाण्य' देव्ये: संविक्षराराजः। गता:
संविक्षरसङ्क विनियमप्रकाशावनिवेण 'तदामानं' संविक्षराराजान प्रज्ञा
नेव, तथा संविक्षरपुर्य 'प्रजापतिसि', प्रज्ञायविवर्त्व 'विष्णुमाण्य' यज्ञाराजः: मायुवनति। प्राय च 'तदामानि' संविक्षराराजः: 'चद्ये',
संविक्षरपुर्य 'प्रजापतीः', निरन्तटिप्प 'विष्णुमाण्यी' 'घण्टाः' संवि-

* "सुधिमाल निरतसः"—प्रार्थनः (१०४ ४०५) नामस्थल बाध्यावधानीवाचारी
-मानिशसाहसिणां संविक्षरसाहां भीषणविराज उचायः। संस्कारेऽवर्त्ने 'सबाहारो'-रक्षितम
'पताकादेश' होविक्षरोंमूळे महाबारा—इत्यतसे: (०७.०१—०७.१३.००) सत्यार्थवर्तन
-विषय चलसि। सत्यार्थवर्तनमास्यां श्रीमद्धयि—"प्राचीनवीणवर्तमान: इत्येक श्रीमद्धयि एप
भिन्निकृ श्रीमद्धयि निविष्ठान, निविष्ठान। हर्षिंद्र, दांती, चलसि। भवुक्तरमाहात्म्येऽवर्त
-मानिशसाहस्कां 'श्रीमद्धयि' उत्तरासि। हर्षिंद्र, दांती चलसि। कर्षणे दांती, चलसि।
-मानिशसाहस्कां 'श्रीमद्धयि' उत्तरासि। हर्षिंद्र, दांती चलसि। कर्षणे दांती, चलसि।
-मानिशसाहस्कां 'श्रीमद्धयि' उत्तरासि। हर्षिंद्र, दांती चलसि। कर्षणे दांती, चलसि।
-मानिशसाहस्कां 'श्रीमद्धयि' उत्तरासि। हर्षिंद्र, दांती चलसि। कर्षणे दांती, चलसि।
-मानिशसाहस्कां 'श्रीमद्धयि' उत्तरासि। हर्षिंद्र, दांती चलसि। कर्षणे दांती, चलसि।
वरसूगसाते प्रतितिदिनकऱे। य: पुनरेव वेद, शोपिप्रतितिहित। भावावीः आयपरिसमार्थेः।

दृशम श्रीमकायपाचार्यविरचिते माधवीचे वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मण पुराणपरिशिष्ठिकावं वतीयांचे
(पद्यादशांचे) पदम: खण्ड: ॥ ५ (१२) ॥

वेदार्थप्रकाश प्रकाशिणे तमो ज्ञाने निवारयने।
धर्मेद्धयुतौ देयादु विषयांतीर्ष्मेश्वर:।

दृशम श्रीमकायपाचार्यपरमेश्वरतेरिक्षांग्रंथान्धरक-वीर्युक्तसुप्रसादस्मार्यांश्चरमद्वारकायांनिस्मती
मवनकायपाचार्यविरचिते माधवीचे वेदार्थप्रकाशनामामाचे
ऐतरेयब्राह्मण पुराणपरिशिष्ठिकावं: वतीयोःधाय:।

———
॥ चय चतुर्थीभाष्य: ॥

(तत्र)

॥ चय प्रथम: खच्च: ॥

॥ ॐ॥ प्रजापतिरकामयतः प्रजाधीन भूयानक्षा मिति स तपो रुपयत् स तपस्यायेम् हाद्याश्रयं समप्षेदास्यम् एवानेषु च प्राणीभुगः च त मातमने एवानेषु भाष्यं महाश्वया निरङ्कित त सामस्तनामायज्ञते ततो वै सो भवविद्यान् म प्रजया पशुभिरजायत् भवव्याल्मण म प्रजया पशुभिरजायत् य एवं वेदः सो भास्यत वर्ध तु गायचारा सवंतो हाद्याश्रयं परिभूयः सर्वाः मृद्धि मधुर्या मिति तं वै तेनसैव पुरतात्वत्वभवस्यवेदं भुमिस्वरोभिमाणथयोस्वरेपरिष्टाः गायचारा सवंतो हाद्याश्रयं परिभूयः सर्वाः मृद्धि मातस्वर्यां मृद्धि मुद्रोति य एवं वेदः यो वै गायचारी पविष्कर्षि चचुष्णति ज्योतिषमति भास्ति वेदः गायचारा पविष्कर्षि चचुष्णति ज्योतिषमति भास्ति च वेदः हाद्याश्रयं य च च पविष्कर्षि चचुष्णति ज्योतिषमति भास्ति ।
सतीराचे 'ती पद्मी' वावलरामिष्टोमी'ते चतुरी
अद्यतन उक्क्यां: स भागा गायत्रा पार्श्व चतुरी
चतुर्वत्ता ज्योतिष्मका भाषिताय खर्ज लोक मैति
य एवं वेद'॥ १ ( २३ ) ॥

भिन्निर्क्रमः सातु पर्वतेय मालयश्रीः धाॅर्वरसांमनामाः
गवाच यस्मि ततः प्रयंशा मध्ये दिवाकारी मध्य तथा
पाधि सादिश्रोऽवस्थैः प्रजापितः सादिश्रोऽवस्थैः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः भूतामिश्रा सिद्धῖ
स तपोसीमात् स तपोसीमात् नान्दकर्त्तवान्यं ज्ञात\च प्राधिश\च
t नान्दकर्त्तवान्यं ज्ञात\च प्राधिश\च
t सादिश्रोऽवस्थैः प्रजापितः प्रजापितः
राधिश्रोऽवस्थैः प्रजापितः प्रजापितः
राधिश्रोऽवस्थैः प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
तथास्वरूपात् प्रजापितः प्रजापितः
"ची स्तायतः,—वर्ष तु मायवर्ग सर्वतो हादवर्ष परिभूष
सर्वं युद्ध बवर्ष भिडः सर्वम्,
तं वै तेषां पुरुषवशेषथमश्चदृशः
मंत्रतो चरितपरिवारायण सर्वतो हादवर्ष परिभूष सर्वं वेदि
मायवर्गः।"—देषिः। ‘स:’ प्रजापतिः। पुनः वेदमायतः,—‘वर्ष तु’
लेन खलु प्रकारेष, गायवर्ग सर्वतो हादवर्ष व्याय:.
सर्वं मोहवसुवर्षयं प्राप्याःसु। ‘देषिः’ विचारेः, गायत्री लेषा
व्यायम्,—वानिरः’ तेज यत्र भग:., चरितपरिवारायण सर्वतो
हर्षो हितीयो भग:, चरितपरिवारायण सर्वतो हादवर्ष गायवर्ग ब्याय: सर्वं
प्रामणवर्गः। कर्ममिश्रिति बहुवर्ष पूजार्थम्। वेदनं प्रमाणितः—
“सर्वं युद्ध यथोति य एवं वेदः”—देषिः।

भव हादवर्षार्हाचः भूमि सुपवक्षानसुखेन दर्शयत—“बी
कै गायत्री प्रत्यबी चुलुभ्वती, ज्योतिषि भाषती वेद, गायवर्ग
पञ्चक्षा चुलुभ्वला ज्योतिषाला। भास्वः बिंग प्रकोप वेदः वै
गायत्री पञ्चक्षा चुलुभ्वती ज्योतिषि भाषती, य हादवर्ष
खुश गायमितो तिराथी, ती प्राचि; यागमार्गायीयो, ते
चुहूः; वेदी मध्य चुहूः, स पातसा”—देषिः। चादिसमथानः
वस्ताने रादवर्षार्ह गायवर्ग व्यायातु परिभूष मध्यभेद हाद
वर्ग सेव गायत्रीयभेद ब्यवहरत। सा सः गायत्री पञ्चक्षी
पेता, चुहूःयोगेता, ज्योतिषःशष्ठपचाश्चतमध्यग्रामिरोपेता। तत
थव सा ‘भाषती’ प्रकारयत। पञ्चवर्षार्ह चरितमिनि
लेन भास्वज्ञातु मायवर्गः। देषिः गायत्री यो वेदः, स ता
मध्याय यज्ञोपवासवनिषिद्धम गायवर्गः बिंग स्त्रोतः प्राप्ति।
गुढाभिप्रावेष द्वितय परिलक्षण “एवा वै”—द्रव्यदित्ता स्वामिनः।
चतुर्थपखिका ॥ ४ ॥ २ ॥

व्रताके दादाश्च एव यजोङ्गुष्णविमिश्रः \ गायत्री ।
तस्मादिनां दादाश्च \ गुणः \ प्रमर्यः \ 'तस्मि' दादाश्च च वान-\ नावविशेषावतिराहसंख्यः, तावेत पचखानायः \ तदोर्जयो-\ विनी हितोऽधारविशेषावतिरिमिदंसंख्यः \ तै चरुकुलपृयः \ श्रे च नीतीय मार्गः \ दशमपर्यंतः \ चषायविशेषः \ सच्चे वरस्तः, \ ते सर्वंकुक्षसंख्यः, सीताश्रयसूक्ष्म \ 'चामा' \ मधमणीरम् \ वेदन प्रामपरति- "गायत्रा \ पवित्रAX \ चहुः \ चिन्तितम् \ मात्रा \ लोक \ मनित \ य \ एव \ वेद"-प्रति ॥

वयोङ्गकृत \ सुतिराभजाघायापार्वेदंगिता- \ "चचभ भरतहाद-\ माय द्रम वेदविदां \ पचक \ चंसाविभिप्यर्वति \ मवेद्यासर्वोऽतिम \ महाधरं \ तुम्हानामानिरोम \ मदातिरिक्षु"-प्रति ( कृि १०.\ ५५-१०० ) ॥ १ ॥

प्रति श्रीमलयचातांविरिते \ माधवीये \ वेदार्थप्रकाशः \ एतरेयाराध्य चतुर्थपरिवाक्यां \ चतुर्थायासे \ (एकोनविंगायासे) \ प्रधमः \ खण्डः \ ॥ १ (१२) ॥

चतुर्थ वा एति जाहि भा दशम महरा \ द्वातिरिक्तानि \ \ दादाश्चोऽदादाश्चानि \ दीखितो \ भविष्य \ यश्नुय ।

* "दादाश्च"-प्रति द। \ एव निर्विशिष्टार्थः ॥

80
एव तैर्हेंवति दादश राजीरपरसद उपैति गरीर मेव ताभिर्युन्तः हादशाहं प्रसुतो भूवा गरीरं धूवा गुनः पूतो दैवता भोपति य एवं वेदः खर्चिन्धेश्वर वा एष य दादशाहः खर्चिन्धेश्वर से बुखतीं बुखवा दैव एतद्वयं य दादशाहों बुखवा दैव दैव दुर्मांज्योकानातुवत्त ते वे दशभिरेवाचरेरिम लोक मानुवत दशभिरनारिरिं दशभिरिं चतुर्भिभिन्तधियो दिश्यो हाम्या मेवाखिंगोंके प्रभावित्तिन्द्र प्रति तिण्डित्ति य एवं वेदः तदाहुरूङ्ग्यांनि क्षद्वांति वर्षीयंति मूहोज्यरतराख्यं कुर्मादेति दृवतीवा-चचलत्व द्वेषित्य दि दैव दुर्मांज्योकानातुवत्त ते वे दशभिरेवाचरेरिम लोक मानुवत दशभिरनारिरिं दशभिरिं चतुर्भिभिन्तधियो दिश्यो हाम्या मेवाखिंगोंके प्रभावित्तिन्द्रादेति दृवतीवा चचलत्ते प्रस्तुते यवात् कामयते य एवं वेदः ॥ २ ( २४ ) ॥

भरतहादशाहि विधाय खुढहादशाहि विषये—“शयय वा ये ते चाहा भा दशम महरा दावितरामी य दादशाहः”—दति। योः खुढहादशाहोपरिः, सों शेया खुढळस्,—तदाहुस्तो यी ‘दावितरामी’ प्रधमहाद्दमी, यस दशम महः, तथारिख्याविष्टे- धर्मक, नवसुद्राते ‘वयधुवा’ कार्या:। चिराहः वाचितु कर्मिन्धेष्य:, सों सूरि विवार मवसात्तेन्य:, ‘ता दशमस्’—प्रचार
वोस्व माजारः, स वर्जनार्कः; निवाताना मनेकार्थवातः। यशा मनाहायं मय मात्र भविष्यति,— पाण्डार्तिरात्रि दयस-महत्म समयं खल। चविष्टे कवरात्रिवर्षुः: थाजाकाश प्रत्यः।

तत्र चोद्वेन दीष्यादिष्याविष्यः प्रातः; "एका दीषा, तिको दीषा:"—द्रवादिष्याब्यः प्रबली भुताभूः। स विषा मयाडः निन्दाविष्येष्व विषारे—“हादस्यांजि दृष्टितो भवति, वनिल्य एव तैरेवांति”—प्रति। हादस्यु हिनेनु दीष्यादिष्याविष्यन्ये भनुदिते वर्ति "तैरेवास्मिः: दीष्याविष्येवर्युः: वर्णयोवः एव भवति।

उपस्थु विशेष बिधते—"हादस रात्रीवधव धएति, ब्रीरे भीव तातिर्युति:"—प्रति। प्रखरी तिक्ष एवोपसदः; †; तातेवकां पठायु दिनेनु चावनः, हादस्यु हिनेनु उपसदोऽशुद्धिते वर्ति ‘तातिः’ हादस्याधिपसदः यत्रेव भीव ‘सूढ़ते’ कमयविष्यं, वस्तीश्वसादिष्याविष्यिशोपसदः प्रापवतो भवति। भवाच पूल- चारियोपवग्नतम्—"वदा ई दृष्टिः जायो भवति, च जव्वी भवति"—प्रति। उपस्वदिनेनु चोद्वाहार्यवादु अभागलेब बास्मुन, तत्त्त्वो यें पूवुत्र प्रकालेन विप्रक्षितम्।

चतुर्वदस्यु हिनेनु चोद्वायवर्युः विषारे—“हादस्यां भवतः;”—प्रति। भवेदित श्रेष्ठः।। दीष्यादिष्याविष्यनामः; परिषैः

* "एका तिको या दीषा:"—प्रति चारः श्रीं ४.२.१०।
† "दीष्यादिष्याविष्यनाम दीषा:"—प्रति च चारः श्रीं ४.२.११।
‡ "तिक्ष चण्डः"—प्रति चारः श्रीं ४.२.१०।
§ "हादस्यां याब्यासूभिष्याविष्यः;"—प्रति चारः श्रीं ४.२.१४।
|| "चयुं सर्वः चयुं"—प्रति चारः श्रीं ४.२.१०।
वसु प्रधानकमम्। वेदम् प्रमणसति—“भूला, घरीरं घुला, घुला; पूरते दैवता श्रमवते त्र एवं बेद”-प्रति। ‘हाद्रास्ङ्ग प्रसुता’—प्रति पदवयं मनुकृत्ति न्यम्। वेदिता हाद्रास्ङ्ग दिनेशु सोमार्छविवर्कके भूला पूर्विनासासमधस्थि। घरीरं घुला घरीरगतं पापम् परिस्थित, चतपव दृष्ट। दृष्ट लोकं भूला, परलोकिष्ठं पूरता। सवैयदेवता: प्राप्रौऽरति। प्रयत्नं घुल रक्षतीर विष्णुविषयं; पूरत हल्लादिका देवमण्डलं दृष्ट्य।

यथोहृत ओपवस्तुक्लाधिस्स्थः। प्रमणसति—“पद्विमेश्वरो या एवं या हाद्रास्ङ्ग; पद्विमेश्वरचा वे प्रहती; हंकारा अन्यद्रमणं या हाद्रास्ङ्गो; हंकारा वे देवा दसास्ङ्गेऽकाङ्क्षुयुवत्, तेन व दशस्विराव्याबृहतं लोकं मायुस्य, दशमिराध्यंट, दशमिरिभिरं, पूर्वाऍको दिशी, हादशा नेवारिविको प्रख्यातं”-प्रति। यो हाद्रास्ङ्गस्स्ति, एवं पूर्वाधिकृतस्य पद्विमेश्वरस्य। वही अभिन्नकर्षयुब्धिः। तवाबो हाद्रास्ङ्गस्स्ति, एतत् हंकारा: ‘ज्ञानम्’ ज्ञानस्तव मिझर्यः। देवाणं हंकारा बृहो-स्तोकालं ‘पाण्डवं’ पाण्डुवम्, दशमिरिष्टिरस्वर्णं: दशमिरिविकोर्षचुष्टुपपाण्डुवम्:; हादशा सध-रामम् स्त्रिज्ञो क्रियते प्रासा:। तवाभिश्चहि त्वस्सत्तास्माविष्कर्भि गतं पद्विमेश्वरस्स्थः प्रमणस्य। वेदम् प्रमणसति—“प्रति प्रति स्त्रिज्ञ स्त्रिज्ञ एवं बेद”-प्रति।

भगवति विष्णुप्रमणसति—“तद्मुह्यन्त्यिहाणि स्मृति वर्षीयाति भूयोमश्चर्याय: कब्रोदेता ह्यातिष्ठाश्च द्रति”-प्रति। यथात् कार्याद। हंकारा: ‘ज्ञानमुक्तार्थिः’ पक्षिमिष्टुदि- जगत्यज्ञानमंत्रसरं चतुर्चरार्थिकानि, भठो। वर्षीयाति,
तत्सैव ब्राह्मणं ‘भूयोऽहर्तराजिः’-दति। ‘चयं’ एवं धति पञ्चा-
दीनं हस्यानुपेक्षा कस्मात् बार्षात् ‘एतां’ वद्विमदे दशरामां-
युं वैदिकं हस्तीवाक्षणं? दति चोऽम्।

पुर्वे वेदवांवाद सुप्रजीव परिशारः माह-“एतथा हि
प्रेया ह्रामाणोऽवानाद्युतं,—ते वै द्रम्भिरेवाधरिः सोऽक मायव-
जत, द्रम्भिरलरिः, द्रम्भिरििं, चतुर्भिवत्तकेष दिशो, हाभ्या
वैविभिकोऽनुखि प्रवतिधारायत्रं हस्तीवाक्षणं”-दति। चचर-
सह्यानुभूति लोकऽत्युत्प्रमतिः पुजानाड़ा भिििगं। वनस्थाब्यशेषा
प्रत्यावित—“चस्तुते यथालाभयं य एवं
ब्रह्म”-दति ॥ २ ॥

दति व्रीमालायावाञ्जियिः विरिते माधवचे वेिाणमकाः
एिेखानास्थानां चतुर्थपंििकायां चतुर्थं वाचा,
(एकोनिभिमायाः) विनेयः ब्रह्मः ॥ २ (२४) ॥


भयं ब्रह्मांयः ब्रह्मः ॥

भवानितिष्ठो वा एवं य द्वादशां। भजन-
पतिव्रं एतनाम् स्वयं द्वादशाहिः स्वावत्ततोऽ
मासांश्च याजकत मा। द्वादशाहिः नै तरं द्विब्यिरवा
नृपस्तम्भं गमित्वान्युनृ क्षिप्नु न नौ वद्व व्याज-
* “वद्व द्वादशा” ॥ १४ ब्रह्मः य रेशिरपिनां वर्णः ॥
विष्णुम दृति तेस्व द्रुध मृण मायक्षलैोगृंतुषु च मासेषु च दिनिता दद्दं वै ते त मयायवपेश्वाद् 
दद्द्याज्ञ: प्रतिप्पल्ल्नो वै ते त मयायवमस्वायमति- 
युह्षा वाय तु भुवे राष्ट्रवन्ति ्व एवं विहार्सी 
यजनते च याज्यन्ति च ते वा इम क्तवव्स्म 
मासाभु सुग्रृह ज्वालान्यज्ञ हाद्रावे प्रतियभु तेन 
अब्बन्न प्रज्ञापति याज्य नै हाद्रावेशेनि चत्वेख- 
वन्ते ने दीवाव यस्मि ते पूव्यंप्रवा: पूव्यं ददीवाव 
ते पापमान मपात्त 'तख्ताते दिवावे दिवावे स्वप्त- 
पाप्रानो पुर्प्रवा च परे ददीवावते न तरा पापमान 
मपात्त 'तख्ताते तस्म दुव तरस दुव ज्वालनपहिरपाप्रान 
लावेदविहार दीवाव दीवावमाशेनु पूव्यं: पूव्यं एव हत्त्विढी- 
विटाच्य राज्यमानम हत्ते ि एवं 'ददा ्स वा प्रयं प्रज्ञापति: 
सवारसंग क्तुणु च मासेषु च प्रक्ष्ठित्तू ते वा इम क्तवव्स्म 
मासाभु प्रज्ञापतावेव सवारसंग प्रक्ष्ठित्तुं एते न्योज्यन्यस्मि प्रतिप्पल्ल्नां एवं 'द 
वाव ि क्तिति प्रति प्रक्ष्ठिति यो हाद्रावेन 
तजने 'तख्तार्द्धारम पाप: पृथ्वी वाज्यो हाद्रावेन 
मेद्यं मति प्रति प्रक्ष्ठिति जोध्यप्रही वा एव ब 
हाद्रावे: स वै दद्यावां क्षेता ्व पतेनारे यवजते
बेद्धवशो वा एव व हादशाहः स वे देवानां बेढङ्ग व एतेहारी स्वयं ज्ञेषः जेषो यजेत 'कल्यानीष समा भवति' न पापः पुष्यो वाज्यो हादशाहेन नेद्र्यं सति प्रति तिष्ठाहि दित्याय वे देवो ज्ञेषाय ज्ञेषाय नातिष्ठत् सोऽख्रोवीदू वृषस्पति वाज्य मा हादशाहेनेति त मयाजयत् ततो वे तवो देवो ज्ञेषाय ज्ञेषाय ज्ञेषायातिष्ठत् तिष्ठते इवो हा ज्ञेषाय ज्ञेषाय स मध्यर्थां ज्ञेषतायां जानते य एवं वेदेशिः वे प्रथमकुष्ठितायणायां वार्द्धसः स यदूः प्रथमकुष्ठितायणाय मनिष्ठेऽ उहीयत्त जव्हाः श्नेतसः द्रिङ्ग विनायक्ष समयसक्षायां वायुविक्षां पवते तिरघ्रीरापो वषिति तिरघ्री श्रोतसः द्रिङ्गवांकुलसमक्षायांसारवाङ्ग तपावांकुल वर्षाक्षां वांकुल नवतांसारां श्रोतस द्रिङ्ग सम्बद्धी वा द्रौमे लोकाः सम्बद्ध एते चाराः सम्बद्धो सम्बद्धे द्रौमे लोकाः श्रीयेद दीषित्ति य एवं वेद्'॥ २ (२४) ॥

पत्रिकृत् अर्मभृ यजनयाजनयोरथितारिविवेषी दर्श्यति—
"प्रजापतिवशो वा एव व हादशाहः प्रजापतिवशो एतेहारी स्वयं हादशाहेन ब्रजबोधेऽ मायाः,—याज्यत मा हादशाहेनेति; ते दीवधियिनायणां मसख्याहुवन्,—देवि तु मोऽथ
त्या याजविषयास्म प्रति; तेभ्य दश सुः ग्रावृक्षः; सैवोगृहुचु च मायेषु च निषिद्धः; श्मतः वे ते त मयाज्ञयंशायादायः; प्रतिमिक्ष्णः वे ते त मयाज्ञयंसाधार्ययः प्रतिमिक्ष्णः याज्ञम्—प्रति। यो हाद्याशः; च प्रजापतियः। कथ मिति, तदुच्छते—प्रजापतिरेव ‘भगे’ संवेभः पूर्वेऽभेतेन हाद्याशःनायकत, तथा-द्रव्य प्रजापतियः प्रति। तद्योजनप्रकार चर्चिते—‘स्’ प्रजापति: वस्तुयुत्तदुयःवैशालिदिमायिदेवावाहावावैौनृ। वे देवः। युव बलिजो भूला सां हाद्याशःनायता याज्ञयति। वे च मायुदैवा नः निर्मनं भूला ‘तं’ प्रजापतिः दीर्घविला, तद्योजनम् ‘प्रजाय-ङ्कर’ निर्मनमनरहितं समयितावैौनृ। न च क वस्तु सक्ष्म मेवार्थं दीर्घां बलला तद्दुष्टान मन्तरेष देवयुज्ञेदेवानागिनः शक्ति। वे प्रजान-पते। ‘स्त्र’ निषय नेव ‘न’ वस्तुयुत्तदुयः दीर्घचित्रं प्रयञ्चः। ‘चन्द्र’ चन्द्रविषयारुपां लां याजविषयास्म प्रति। नित्यारिष्टसंतपनेष्ट: प्रजापति: ‘तेभ्य’ धुतवधः। मायेषुक्षम धुतवधः प्रचन्दः ‘चन्द्र’ चन्द्रविषयारुपां प्रयञ्चः। शेष वस्तुयुत्तदुयः मायेषु च निषिद्धारुपां प्रयञ्चः। शेष वस्तुयुत्तदुयः मायेषु च निषिद्धारुपां प्रयञ्चः। तद्दुष्टान निषिद्धारुपां प्रयञ्चः। तद्दुष्टान निषिद्धारुपां प्रयञ्चः। तद्दुष्टान निषिद्धारुपां प्रयञ्चः। न च दानविश्वाविनेशनायती। तथा ‘त्र’ मायेषुक्षमवां प्रतिमिक्ष्णः वे प्रजापतिगुरुणेन चौकृत्येन: कुल: प्रजापति मयाज्ञयनः। तद्योजनप्रकार चर्चिते—‘स्त्र’ प्रजापतिः च याज्ञयति—“सचिये राजपञ्चमित य एवं विश्वासी यज्ञस्य च याज्ञयति च”—प्रति।
हाद्यान्ते दौष्ट्यं प्राम्यवस्था यज्ञमानेन दीपाभासितं प्रयंचति—
‘ते वा दृश्‍यतं वधत्व मायाः शृवन्त ब्रवःधिकयत हाद्यान्ते प्रतिप्रभुः;
तेषुवन्त्र विज्ञाप्ति याज्ञवल्लो हाद्यान्ते विज्ञाप्ति; स तद्वेद्याविद्यत्;
ते वै दौष्ट्यं भिन्नति; ते पूर्वपत्ति: पूर्वं उद्दीक्षत; ते पाण्डानु ममपावतः,
तथातवृं ते दिवेव, दिवेव द्व्यपावतपाणानो; द्व्यपत्तिः
षपि द्व्यफळस्थत; ते अ तरं पाण्डानु ममपावतः। तथातवृं तम दृश्
—तम प्रव द्व्यपपावतपाणानस्त्रोन् विद्वानु दौष्ट्यं दौष्ट्यं पूर्वं
पूर्वं एव दिनदृष्टिः’—द्वेष्ठित। ये पूर्वं श्रविज्ञुन अबिधिता: ‘दृश्
वव मायाः ते वा दृश्‍यं चापि हाद्यान्ते दौष्ट्यं प्रतिप्रभुः ‘शृवन्त:’
पाण्डानु ममपावतः एव वध निश्चिरस्थत। तस्यस्य पाण्डानु
परिहारः ‘हाद्यान्ते’ स्थाना ‘न;’ पाण्डानु याज्ञवल्लो ज्ञापातिः
महस्वं। प्रज्ञापिस्य शहुरं ते यूथं दौष्ट्यं क्रमं लिखितवीत।
तेऽन्तु मायेनु ‘पूर्वपत्ति:’ द्व्यपपा भिमानाणि दौष्ट्य वे सहित, ते
‘पूर्वं’ प्रयंचभाविन: मनो दौष्ट्यं महस्ते। नारायण: ‘ते’ पूर्वपत्ति:
स्थायिः पाण्डानु ‘प्रवेशं’ नारित्वतः। ‘तथातवृं’
पाण्डानुभिस्थतृं ‘ते’ द्व्यपत्ति: ‘दिवा दृव’ ‘दिवसा दृव’ वध
प्रवृत्त:। लोकसद्यिः ‘प्रवेशपाणान:’ प्रक्रिया:। ‘दिवेव चि’ ‘दिवसा
ल, युक्तविशेष तेजसा बुध्या भवित। पथ ‘प्रवेशपत्ति:’ ल्यापपा
भिमानाणि दौष्ट्य वे सहित, ते तु ‘प्रवेशं’ प्रवविश्वाना दौष्ट्यं
उद्दीकृत:। ते मार्शिब्यदृष्टिः पाण्डानु ‘न तराय समपावत’ चतित्
श्रेीनाविश्वाय न उद्दीक्त:। ‘तथातवृं’ श्रविज्ञापपाविश्वाय भावादुत्
‘ते’ द्व्यपत्ति: ‘तम प्रव’ श्रविज्ञायं हस्तसे; द्व्यपपा विश्वाय
प्रज्ञाद्वाविश्वात। लोकसद्यिः ‘चन्द्रपपपाणान:’ पाण्डानुभिस्थत:।
प्रक्रिय: ‘प्रवेशपाणान:’ पाण्डानुभिस्थत:।
भवित। 'तत्सात्' कारणादिव पुरौपरकारसैषनं 'विद्वान्' पुरुषोऽ
'दीर्घसारेषु' यज्ञानीः पवित्रं तथा तथा यथा। 'पुरुषं पुरुषं' एवं
'दीर्घसारेषु' दीर्घितं सद्भवे। वेदान्त प्रमाणः— 'यष्टं
पायणं इति य एवं वेदं'—प्रतिः।

यज्ञान्तपापविनायःतुलाइत्यः प्रवृंसति— 'स वा चाच्च
प्रजापतिः' संवकार कठः च मासेषु च प्रायस्तिष्टं; ते वा इस्म कठ-
वच मासास्थ प्रजापतिवेष संवकारे प्रवृंसिठ्ठस्य एवेऽवृंसिंहायसूगृ
प्रतिहिता; एवं ह वाव स चक्षिजि प्रति तिर्भिनि यो हादशास्चेन
वजने; तववादांभे पाप: पुरुषोऽवणयो धाशाशेन, —नेद्यं सवि
प्रति तिर्भादिनि'—प्रति। य: प्रजापति: हादशास्चेनवाम्व, 'स
प्रजापति:' संवकारकालाभको भूलतो कठः च मासेषु च 'प्राय-
स्तिष्टं' प्रतिहिततो भवसव; तदारसिंहवतात् प्रजापतिकारकः
लात्। 'ते वै हसे' कठवच मासास्थ प्रजापतिकुपे संवकारे प्रति-
हिता प्रमवसव; प्रजापतविप्साद्धी तत्पापविनायः। 'त एते'
प्रजापति: कठः मासास्थ चक्रोपापायगायः प्रायस्तिष्टं
प्रतिहिताः। एव श्रीवेदानी सधि वो हादशास्चेन वजने, एवस्य
चक्षिजि प्रतिहितत; चक्षिजप्र्साद्धी यज्ञानस्य पापविनाय-
शात्। यज्ञादिव 'तत्सात्' चर्मशा एव मासुः, — "पापवुष्यो
हादशास्चेन चक्षिजनानां याज्ञः" तस्य करम्चि प्रायस्तिष्टं न कायं
मिति। 'परं' पापो 'स्यं' चक्षिजि 'प्रायस्तिष्टं' कर्तव्या
स्यमां प्रवृंसिने चर्मभाजनामोकामायः।

हादशास्च प्रकारातरेर उपविनायः प्रसंसति—"न्येष्यञ्जो भा एव य
हादशासः;— स वै देवानं यस्तो य एतेनायेः यजनत; न्येष्यञ्जो
वा एव य हादशासः;—स वै देवानं यस्तो य एतेनायेः यजनत"—
दृष्टि। यो दादमाधवोभिस्ति, पशि व्येष्टः यत्नः। वाक्य भिन्ति,
तदुष्टै— य: गुरुमाण् ‘एतेन’ हादमाधवेन भज्जे प्रम्भम् प्रत्यज्ञ.,
स एव देवतानां मध्ये ‘व्येष्ट’ बख्चा प्रवृत्ते भवति। विश्वायं
हादमाधवः वेष्टः यत्नः; य एतेन प्रम्भम् संविद्य, स एवेष्टः मध्ये
गुप्तः बेचीः भवति।

एतं हादमाधवयण्डिा दुःखोम्भो विज्ञवाचारिविविधें दर्शयति—
“व्येष्ट: बेचीः यन्ति,— बक्षाची बसा भवति; न पापः यथो
वालो हादमाधवेन,— नेपथ्यं मथि प्रतितिमहिदिति”-दृष्टः।
य: गुरुमाण् अख्तुभस्मा मध्ये बक्षा बेचीः दुःखः रातिः; बेचथः,
तादशोऽजीन जनेत। विश्वायं धेरे तथाविधवकुरूबी यामः; ‘इतः’ विश्वायं धेरे
‘समा बक्षाची भवति’ संविद्य: वसीप्रवर्तितः: इस्कीरी
भवति। गुरुमाण् दुःखस्था व्येष्टः वाचारिः; तथाविधव: वत्सः पुष्करे
प्रक्षेत्रो यथो मध्ये दुःखः ते तेन गाज्यमियः। ‘मथि’ मलिनः
बले पापो नेव प्रतितिमहिदिति तस्मार्थांभिमाय:।

प्रक्षायानारऽुश हादमाधव व्येष्टरूपिलेपति यथाविध—
“प्रक्षाय देवेऽ देवादेव वेष्टहार्य नातिनकमि; सोज्ञवदिवृ इस्मूिति
वाचिय मा हादमाधवेनिति, त सप्ताच्रतरानि देवेऽ देवादेव वेष्टहार्य
वेष्टहारितितत्त्वम्”-दृष्ट। प्रक्षाय दुःखः वेष्टः गुष्ठेऽ बेचित: 
पूर्ण देशा नात्रक्षितवतः; तत: सोज्ञवदिवृ हादमाधवेन सम्बः।
वेदन्त प्रबंधम्—“तिन्थो देवेऽ देवादेव वेष्टहार्य व वसीप्रवर्तिता
वेष्टहारा नात्रेऽ जानति य एवं बेचः”-दृष्ट। ‘पशो’ पशा नीतितः
‘सा’ हाराय। ‘वेष्टहारादेव वेष्टहाराय निन्तते’ वेष्टहार वेष्टहाराय
वेष्टिः। भिख ‘बक्षिनम्’ वेदितारः देवे वेष्टहा, तस्मात नात्र: नात्रथः
‘वेष्टनेऽ’ एवासंवत्र प्रासुविन्ति।
याचे दादमाचे प्रथमदर्शादादादविचारतिरिक्ती यो नवरात- रत ये प्रयाज्ञा: पूर्व सुखरा: (२३००), तानु प्रयासति—“ज्ञान वे प्रथमसद्वस्यस्त्रायाः सधोमो वादहससमः; च यहस्वः प्रथमसखाध- दादादय मन्दिरसः चढ़ोयताः,—ज्ञान श्रेष्ठसम दिगः; यतिर्वचः मध्यमसखादय वादवधिरस्याः पवते,— तिरिच्छो वहजः; तिरिच्छो श्रेष्ठसम दिगः; यद्वांसद्वस्यस्त्रादाद्वादर्शिः तपश्वरवः;

सम्बन्धी बोधधिक्षा नस्ताद्वादर्शिः श्रेष्ठसम दिगः; सग्मो वा दसे लोका:; सम्भव एते ब्रजाः”॥—प्रति। योंयं नवराते प्रथमसखाः।

शोयम् ‘ज्ञान’ वे चारोषप्रकार एव। तथाधा— गायत्रे गायत्रेप्रति एव। तथाधा— गायत्रे प्रति एव।

शोयम् ‘साहित्यक’ कर्तिते। तथाधा— गायत्रे प्रति एव। गायत्रे गायत्रेप्रति एव।

शोयम् ‘साहित्यक’ वर्तिते। तथाधा— गायत्रे प्रति एव। गायत्रे गायत्रेप्रति एव।

शोयम् ‘साहित्यक’ वर्तिते। तथाधा— गायत्रे प्रति एव। गायत्रे गायत्रेप्रति एव।

शोयम् ‘साहित्यक’ वर्तिते। तथाधा— गायत्रे प्रति एव। गायत्रे गायत्रेप्रति एव।
‘सम्बासि’ पवित्रसुखानि प्रकाशति। ‘एतसा’ शादिक्षों चर्चाविचि
दिख गिया। किंतु धे यहो सोकारसाहिनां सुखानुवितात्
‘सम्बासि’; एते व च चाहा: सोकारसाहिनानुवितात् सुख-
देहित्वात् सम्बासि। वेदन प्रथमसति—“सम्बासि धे यहो सोकानि
सिये दीयति य एवं वेद”-धर्मः। ॥ १ ॥

धर्म वीमकायप्रभार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे
पाटरेयब्रजसरस चतुर्णर्षिकायां चतुर्भंभाये
(एकोनविनंगाधाये) दन्ती: सख्कः। ॥ १ (२१) ॥

॥ चच सतुर्य: सख्कः। ॥

दीष्टा वै द्वेबेथो उपाजायस्तः तां वासनिकायम्
मासाभ्या मन्युन्मुक्तः तां वासनिकायम् मासाभ्यां
नोददपुरवस्तः शैचिराभ्या तां वार्षिकाभ्या तां शार-
द्राभ्यां तां शैचिराभ्यां ‘मासाभ्या मन्युन्मुक्तः’ तां
शैचिराभ्यां मासाभ्यां नोददपुरवस्तः शैचिराभ्यां
मासाभ्या मन्युन्मुक्तः तां शैचिराभ्या मासाभ्या माण्डु-
वान्निप्रेषित तथा मीसति ‘नैनं हिष्मान्निप्रेषित तथा
एवं वेदे
तस्माद सविया दीष्टायथोपपायेत्योरेव शैचिराभ्यो-
मानसवोगतयीवः दीर्घेषित साखारैवं तद्भवाया माय-तायां दीवते प्रवचारीवं परिगृहार्त्ति तथा-देवयोरैव शैशिरीयोमासयोगतयीवं चैव ग्राम्या: पशुवीं व चार्ख्या भविष्माफ़ मेवं तत्त्वक्षिमायां नियंत्रिता दीवाल्प मेवं तद्विप निम्बनले स पुरस्कार-हीवाया: प्राजापत्यं पशु मालभवं तथा समदधा सामिषेनीरनुब्रूयात् समानो वै प्रजापति: प्रजापति-रामो तथा भविष्मायो गामदमग! भविष्मि तद्धार्थे देवे पशु! वन्यामायीयो भवन्यं कालादिकङ्गविवर्ष्यां जामदम्य! संबंधिता सवंवृद्धा वेजामदम्य! सवंसमूहिः सवंवृद्ध एव पशु: सवंसम्बस्तःजामदम्य! भविष्मि सवंसप्तायेऽसवंसमूह! तथा वायव्य: पशुपुरोक्षाणो भविष्मि तद्धार्थेदुन्देवव्युत पशुभयंविवक्षा काल-हृयव्यः: पशुपुरोक्षाणो विषयत्र द्रति प्रजापतिभिः द्रति ब्रह्मावार्दु वाय-व्यवन प्रजापतिभिऄ वायुस्ङ्गव प्रजापतिभिः मृष्णा पवमानः प्रजापतिभिः सस्मु मु जेजु वन्याम्नीन् वजरंगावेदो दीवाल्पचर्षेयु सुनुयुवस्मान मधुवादिकोघृणे वै वसलं द्रष्म मेवं तद्विप मधुद-वश्यति॥ ४ ( २६ ) ॥
चथूळभिका | ४ | ४ | २५१

चथ सदामात्रे दीमारा: कालविविषां विचारां प्रस्तुति—
‘दीमा राज्यो प्राणामत; तां वास्तविकार्यां मासाब्या
मांवुळत, तां वास्तविकार्यां मासाब्या नोदानुवृक्षां झैभार्या
तां वार्थव्यां तां शारदाया तां झैभार्यां मासाब्या
मांवुळत, तां झैभार्यां मासाब्या नोदानुवृक्षां झैरिया,
रायां मासाब्या मांवुळत, तां झैरियां मासाब्या मांवुळत’—
दृश्यत। युगा रश्त्रितु ‘दीमा’ शैमसिंहुँया चत्री देवेश्वरपराण,
तेबो देवेभो निर्भरता। देवाया ‘वास्तविकार्या’ शैस्मैबाखळ
मासाब्या ‘तां’ दीमार् ‘भुं’ गम्य ‘भुंतुळ’ तथुळा भवाम
प्रेमे भपेतिवत; | तत्तत्रत्या गच्छणीति ‘तां’ दीमा ताणां
मासाब्या सुखाध्यून ‘च चानुवत्’ नायकलुव। एवं प्रेम–वार्थव
शारदुः मावेशु मथ्यमिग पदान्वयानुः अक्षेम्यम्। शान्त
तानिविवां दर्धनयु केव शैस्मतिके पर्यावे समुः वाक्य मासाब्या
तम् । यथोऽऽपेसु गतेतीतेवायेतासामाचेिप ‘शैमिरासाब्यां
तत्तासिंहता। || वेदन हितमृत्यु—“चापौति य मौखाति; नैवें
दिवचापौति य एवं वेद’–दृश्य। शेषांत पुलय: ‘त’ काम
मासु मिष्टाया, त माप्रौति; किच ‘एल’ देवितांय ‘दिवान्’ वेदी
न प्राप्नित। ||

चथानी कालं बिखचर—“तथसाम’ सवित्रा दीमोपणमेवेक्षितः
देव शैमिरयोमिस्योरागतयोदिनेश्वित; सायादेव तद्वीमारा माग
तायां दीमीय—प्रत्यासवीचा परिख्यति; तत्तातित्योरेय
शैमिरयोमिस्योरागसयों वेद ग्राम्या: पशुहो देव चार्नुमा षणि
मास वेद तत्तत्वार्यां निर्णयं, दीमाृष वेद तदुप निम्न
वनं’—दृश्य। यथात् शैमिराब्यां मासाब्या देवां दीमार्यांसिः।
तत्त्वाद् ‘यें’ पुर्वे हाद्गात्तादित्सवस्वस्वस्यभिभी दीर्घा प्राणमुषायुः
द्रोण्या ताद करिशमाति इत्यसेव्या जावयः, स पुमान एतयोरेव
भित्तिकरस्वस्विनि-माधकालगुणयोगोऽस्याऽिः प्रासयोः। सतोऽः द्रोणः
कृत्याती। तथा सति दीर्घाया साधारेवादायाः बलाकार मनाः
रेष्याः सर्पयाः काले सत्य नैव ‘समागतायाः’ सत्य मयं दीर्घाः
भविति। भतः ‘प्रत्यकात’ प्रत्यक्षाय द्विमानां सिव सुभां
द्रोणाः परिग्रहाति। यज्ञादुक्मासूवाणां दीर्घा, ‘तत्त्वाद्
तपोस्मायोऽराटायाः’ सतोऽः ‘याम्या’ गवादिरवयः, ‘चारश्चा’
विलारादिपयवच ‘चंबिमाय’ यगलं ‘पश्विमाय’ पाय च
‘निधनस्त’ नितरं नान्न्प्रवविति। वर्षारसमस्मयः स्तहायुः सनातनः
राजिवाभरेण दत्तितथं भविष्यता पवयः; युञ्जात: भिन्नाश्चाः
भावने पवयः; ज्ञान भवनसि; बतानाधिकारणातु रुपमाः हमारे।
एतत् युनाः समेव। ‘तत्’ तत्त्वनूः भित्तिकरस्य दीर्घायुः मनोयेष्ये
नितरं ‘मृतेऽ’ सहस्रनिति। दीर्घाः न्याय्यविवेचः पौड़ितः
क्रमः पदवर्षभवति, भतः पश्यस्त् क्रमम् पायश्च दीर्घाकाव
लिक्ष्यम्यः।

दीर्घारितिः कात्तिकपुण्युपिन्ते—‘स’ पुरस्काराहीताया: प्राजापायः
पश्च मालमेत्’—१४।। यो दीर्घा वाच्यति, ‘सः’ पुमान् दीर्घोषः
क्रमात्तु पुरा प्रजापतिदेवताविपक्ष मालभेत् १४।। दिविवो दि

* “भित्तिकरस्य” इ।

१४ “जग सनातन प्राजापतियान् पुष्यायात्मः। ते वै च कभ गुप्तर सर्वाः, च वै मामम्
चेतरं सुचरा: ०—०भूमेऽ विश्वाचः।—०० इ भवायक् च शर्च वेयो मस्तः ०—०
प्रणामस्य वै सुवर्म:।” दृश्यादि शत ० भार ४.१,२–१०।। ‘प्राजापतिः वा च शतं’—१४।।
शतः भार ४.१,२–१०; तेऽ भार २.१,२; मां संस० ११,१५।। वा संस० १४ च०।।
पादश्रयः—शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रेश्वरी शास्त्रशास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

त्रेषा त्रेषायुः। त्रेषायुः। त्रेषायुः। त्रेषायुः। त्रेषायुः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।

शास्त्रोऽदिविद्येऽनरुनिविद्येऽतः। सतार्थर्यावनुकुले पवयुः पवमवेचः।
तत्त्वोत्तर माणु—‘सर्वक्षणा के जानकर्म: सर्वक्षणा: सर्वक्षण
एव पशु: सर्वक्षणवधात्मादि मयं मयं सर्वक्षणवधान्ते’—दृष्टि।
जसुकलम्बिता हृद ज्ञ: ‘सर्वक्षणा के सर्वक्षणा शरीरा
सर्वक्षणवधात्र्यं पशु: सर्वक्षणवधात्र्यं पशु:’
‘एवं’ प्रमाणपतिदेवतां: प्रसर्वक्षण: प्रभापते: प्रसर्वक्षणतां: सर्वक्षण
तद्रीपर्योपितं सर्वक्षणवधात्र्यं प्रभाचित्विकेवत् वर्जितं वषय: पशु:।
‘तत्’ तथा निस्त यज्ञांस्वाभावं महुर्त्तान्त, तथाविवर्यांसिद्धांस सर्वप्रक्षणचारां च
भवति॥

यथा: पशुपुरोहिताय विधेय निवर्तन—‘तथा वायुः: पशुपुरोहिताय
भवति’—दृष्टि। ‘तथा’ प्रजापतिस्वरुप पशु:। वायुदेवतां
यथा: पशुपुरोहिताय निवर्तन।

भव चेष्टा सुखावतं—‘तदानुश्रुव्यायस्वरुप सह यथा
स्वाभाविक: पशुपुरोहिताय भवित दृष्टि’—दृष्टि। ‘बहु: यज्ञावलिकाएवाद् ‘पशुदेवस्वरुप प्रमाणपतिदेवतां: प्रकाशं
विप्रकाशितं, तत्त्वात् पशुपुरोहिताय प्रकाशेऽपतिदेवतां: एव
गुणं; ’पशुदेवस्वरुप प्रमाणपतिदेवतां: पशुपुरोहिताय’—रसभिविधानशत्रु।
प्राविश्व: निस्त प्रमाणपतिः परिवर्भेत् ‘बहु: यज्ञावलिकाएवाद्
प्रमाणपतिदेवतां: भविते?’ दृष्टि। चेष्टा विहारम्।

तत्त्वोत्तर माणु—‘प्रमाणपतिः: यज्ञ:। यज्ञावलिकाएवाद्वात्म: सर्वक्षण
सर्वक्षणवधात्र्यं पशु:।’ पशुपुरोहिताय माणुत्त्वाध्यायस्वरुप: प्रमाणपतिः
सर्वक्षणवधात्र्यं पशु:। तदानुश्रुव्यायस्वरुप पशुपुरोहिताय पशुपुरोहिताय
तत्त्वात् सर्वक्षणवधात्र्यं सर्वक्षणवधात्र्यं भवेत्—सर्वक्षणवधात्र्यं
सर्वक्षणवधात्र्यं भवेत्; तत्त्वात् सर्वक्षणवधात्र्यं भवेत्।
वाक्यं निर्मायितमथुष्ययुतिरस्वयं देशस्तायिर बुधमुः 'तत्त्व' चतुर्वगः। न च बायुदेशस्तावल मन्त्रायिते: वायुचं पुरुषोंयोऽविष्कारकाः-न कथं तीतमवेषसिद्धियम्; वायुमन्त्रायिते: बायुचं वर्षाविरेते-जले चति वायुत्वेष भ्रान्यावेशायः। तद्विद भुजनः—'यमु वायु-वचनेन प्रजाज्ञातवेति'—दृष्टि। भावाभवाभविवर्णः।

वायुप्रजाज्ञातोिरेष्वम नदियाचि—'तदुल्ल चवविषा—प्रजावन्त: प्रजाज्ञातिरिति'—दृष्टि। 'बायुर मण्डलं गोपाजः'—प्रवाहः अर्थं: चतुर्वगः यं: 'प्रजावन्त: वायुः, । प्रजाज्ञातिरिति तादार्थं बायसंसाधारिकं दृष्टंतं।

पूर्वं भरतदामाही ब्यूषाकाशाभिषेति हि शेषाकुसि। प्रज्ञ-परारं चतुर्वगः 'सुप्रभुमुः पास्यवं विभिन्नदेशायः। तथा बहुवेदो विशेषं चतुर्वगः—'सतं सु प्रेरण कुपायामीयेोऽवर्द्धवेशः शुनुवेशन संभुद्व्युरूपः वेष वशनः द्रव सेव तद्वजन्यम् सम्भुद्व्युरूपः'—दृष्टि। 'सतं सु प्रेरण' यथार्थं भायायाः: सत्त्वायो भवेत्, तदार्थं सत्त्व बुधयमाणाकारस्यं यज्ञार्णाय समा गुयः 'सङ्कृम' समेकवेशानुवाचायः, तथि न सर्वं यज्ञायः। यज्ञार्णाय-भवं दृश्यं दृश्यं यज्ञार्णं क्रृष्यं। 'य एव यज्ञार्णाय एव जामकं'—प्राप्तमाले न सर्वं यज्ञामाय: 'सुपुरुषः। कूलविश्वेषं भवेत्, वशनतु मिलुसस्य 'वद्विष्ठो' वद्विष्ठो वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। वशनतु मिलुसस्य 'वद्विष्ठो' वद्विष्ठो वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य: वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य: वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। वशनतु मिलुसस्य क्रृष्य:। तथा सत्यानिश्चितमधुमाधीनेन दृष्टंतं।

* "सत्यानिश्चितमधुमाधीनेन दृष्टंतं—प्रज्ञावन्तः। प्रज्ञावन्तः दृष्टं—हर्षं।"
चन्द्रासि वा प्रयोगः यायातन सम्भवायनू गायणे
विषुभन्न जगणे चायातन सम्भवायत् चित्रुब गायणे,
च जगणे च जगत्री गायणे च चित्रुब ततो वा
एत प्रजापतिः पुनः गणने दादशाय मपर्णे माथः
प्रत्येकायतं तैन स सर्वार्जांश्रुचन्द्रासि सम्भवायमुः
कामान् गणतिः व एवं वेद्यासि व्यूखायातवार्जां
मतायेचन्द्रासि व्यूखायातवार्जां सर्वार्जां
वाप्सीरविसार्वायातवार्जां
वाप्सीरविसार्वायातवार्जां
वाप्सीरविसार्वायातवार्जां
बाप्सीरविसार्वायातवार्जां
चार्यविवाहे व्यवहरता। रथन्तरसमेत्वेव मपू जिनाति वृहत्तासाविवि। नौकरसमेत्वेव मपू जिनाति भैलेनासाविवि। धूमनेनेव मपू जिनाति द्वारासाविवि। दैवयजन समेत्वेव समुखा मद्धात्म्यशून्यसाविवि से मेतहा। यह मसुषा। दैवयजन मद्धाध्यादेशवनसमसि क्रंष्ण विं तथ्याक्षापूर्वमाल्यपछि बजना एतदेवोपेशव ज्ञानसाविवि। तद्यापि तुरः: काव्येश्व वचाँचोशः। पोषो जनमेरयवीयति तथ्याक्षापूर्वमाल्यपछि गाय्य सोमां-समाना: पुष्चिन्ति सनिता तत्वोशाः। दृष्टि जयो हि पोषो सीै वै लोकः द्रमो लोकः मभिपर्यवस्तित तती वै द्वारापूर्ववीच पभवताः न द्वारान्तरिधान्तरिवृहसि।" ॥ ५ (२०) ॥

चय भून्दाधिकारी यदेतदुः भूलकम्, तदेतदुः प्रभृत्तित माध्वविका माह— "क्रमांसि वा च्योखायात्तन सम्भाव्यायम्,— नायकी विधाः काणः काचतम सम्भाव्यायम्, चिन्दु गायत्री च मकबे च, जगती गायत्री च पिठभव; ततो वा एतः ज्ञानार्थ-भून्दाधिकारी हास्यां सम्भाव्यायम्, त माहतुः, तेनायत; तेन वे बरवृत्ति कामान्न्क्षमत्संख्यमयम्"—दृष्टि। गायत्री चिन्नुप जाग-तीलेतानि ब्रीषि जनांसि, प्रभुयोक्षयात्तनम् 'चभि' चालुम् 'प्रभायन्त्यू' श्रक्षमन्स्परिव-लयम्। तेनाः च तथा अंतः कव्यसं क्लिश्च प्रवन्त्यां स्त्रायन्त। तत्त गायत्री चिन्नुपगतो; साने माधवान्दिनः।
श्यामनंद तोयायस्य भावतात्; ब्रिहुपु लोकपण्यातिरिक्तं यज्ञवद्य
मभेषयत्; तथा जगाःपि। 'तत्र:' प्रजापतिकन्दनसा मित्रार्बं
हस्ता, तस्मादाद्यनिम्नं 'यति बृहस्पति यस्य हर्षास्मात् चपम्यात्।'
श्यामनंविपरेतत्वेवनादानि खानातिरे प्रछिमानि कङ्गंधके
वर्धः हर्षास्ते, सोः 'बृहस्पति कङ्गः'। तार्कं हर्षास्ते हस्ता,
तस्मादाद्यनायलम, तस्थि, 'सं' प्रजापतिदेवो समपन्नवियुज्यतानि खान-
विपरेतत्वेवनादानि 'सर्वं कामागु' गायागाढिकिष्ठसंिस्ति प्राप्ति-
वर्णः। वेदेन्म प्रमाणसति — 'सर्वं कामागु गर्भवति य एवं
वेद'—प्रति।

रद्दानि वृहस्पति विधतस्— 'कङ्गंधके बृहस्पत्यायत्यामस्तायि'—प्रति। 'कङ्गंधके' गायागाढिकि 'बृहस्पति' तस्मादाद्यनिमान्यायी—
सेन चविसयेवद्। तथ बृहस्पति 'तथायायामस्तायि' पञ्चार्द्रश्यः
काली परिष्ठारय मयति।

चपम्यात् मनुष्य प्रमाणसति— 'कङ्गंधके कृष्णति; तथविा-
दृष्टीवेवानुविवर्णीवीर्यप्रस्तुत्यतरैनन्तर्यं कापीयं
वेदेतिकश्चोभिवर्णीवीर्यप्रस्तुत्यतरैनन्तर्यं पपसितं स्तोः चविसय
वर्णः, वचनंकेन सृष्टि—प्रति। 'कङ्गंधके' गायागाढिकि
चपम्यात् बाद्यागतिविचे 'बृहस्पति' ग लय श्रेष्ठ: बाधि:। 'तत्रुः
वर्णानि वृहस्पति 'यथा' सोः 'सद्य: निद्र्यतनम्। सिंं निद्र्यतनम्?
प्रति, तदुपि—से राजाने रथ मार्गा तमामस्टेवैद्यं
गच्छिन, ते राजाने योजने योजने 'चपसीमोक्ष बारसागाम
चपसीमोक्ष मुहुःमुहुःमुहीद्धेर्म परामि।
तमोपपसि: 'यथास्तरेः'—प्रति, परिधीवेन नमर्दिती:। योजः
गुणं वोतिति' वालाधारितिव। चाली: चढीयो वा तदा तदा
बालवामनमस्त्वः वा विशुच्च-विशुच्च; नृत्तिरजृणुक्तः प्रवर्तते।
प्रेम नेवारात्मि ब्रह्मस्ति खण्डनिर्वर्णी विनिमयेन सलोक्याति खोल निन्दति
पुत्र:पुनःपुनःविशुच्च, तदात्र तदात्र नूतनः ब्रह्मोत्प: प्रचिच्छिदेः खचिदेः
खचिदेः लोकोऽग्निष्टिः, तदात्र जनानु तविदिति द्रुतः।

प्रव हस्ताक्षरृतात्माय वपायांगेन प्रसंस्करित—"प्रेमी बै ब्रह्मोऽग्निष्टि; पुत्रः ब्रह्मी, 
नारवेश समस्तपतः। ती पक्षना म समस्तान। ती देवा: समानयोऽस्ति संयतास्वर्ग सैकियोऽववातः
रज्जो: समुः सिद्धाति, हस्ताक्षरानिकामः—द्रुतः।
‘प्रेमी’ मुखोपाध्यायाः वाक्राववाक्राओऽग्निष्टि सैकियाः चार्याः चार्याः
प्रेमीपद्याववाक्राओऽग्निष्टि सैकियाः चार्याः
वाक्राववाक्राओऽग्निष्टि सैकियाः चार्याः।

प्रेमविद्याय वाक्राववाक्राओऽग्निष्टि परार्थ-विधियोऽववातः
वाक्राववाक्राओऽग्निष्टि: न समस्तपतः
ञातपत्यार्थ समानाः च तत्त्वान।

पद्यात् ते पक्षनाः। पुरुषोऽस्ति: ॥ रेवशनुषाध्यायः: पार्श्वना: प्राचिनः
न समस्तानः ब्रह्मकारणाय
सत्तात् वा निधि याग्य मनाभा परार्थालक्ष्यमस्त्वान चामनः,
तदात्रि ताष्ट्राः प्राचिनाः ह्या 'ती' चैत्य ब्रह्मोऽग्निष्टि
समानयोऽस्ति परार्थ स्वतिः प्राचिनाः।
‘ती’ चैत्य ब्रह्मोऽग्निष्टि
संयोऽस्ति परार्थ स्वतिः प्राचिनाः।
‘एत्’ परोरार्धपकारयें
श्रवावातः देवा मुखिः विवाहः ब्रह्मोऽस्ति ज्ञातः भावनाः क्रमानि,
लोकांग्यां विवाहः नाम परार्थालप्याणाय समवेतथाप्तत्वमः।

तथाच्छ।—वर्षा पिता अवर्तुः क्रियापितुर्जीमात्रांले॥

[183, 184 30, तत्त्व-दीपक न प्रथमः]
सब्बिमति, कामापिता च स्पुर्णं वर्यितं: खुशालेन सब्बिमति। तद्रिं विपर्योगेन सब्बिमतनम् ‘विराह’। । तायोष विवाहे परशरं मधोजनं वस्मम्म्रदानामुलभरस्वं ज्ञेनत। एव शेती लोकी परशर सुपुष्कुलत। । तत्र ‘द्वं’ भूमि: साधा ‘रवं नारेष’ एतसामये ज्ञेयं ‘समं’ दिवं ‘जित्वत’ श्रीयक्षति; ‘प्रीती’ बोध ‘रनं’ भूमि ‘हस्तं’ साधा जित्वति। तत्र एव सवर्येन्ये वै रघुनार मली हस्तदिति लोकहयुपेष सामहयं सूदांते।

हादामये भर्तवर्योन्योपपिलतेन प्रमांतां खल्वा तत्तवः शोकद्वस्यान्यपि परशरोपकारान दर्श्यति—‘नौग्देनेवय ममू जित्वति, श्रीनांचारिम; धूम्देनेवय ममू जित्वति, श्रीनांचारिम; देवजनन नेवेय मसुष्यं मद्धत, पशुनसावस्य’—दृष्टि। । ‘सम्मन्त्र चतु प्रिका’—वेंक ज्ञुप्यं साम ‘नौधम्म’ ॐ, ‘ला मिदा ज्ञो नर;’—बेंक ज्ञुप्यं साम ‘श्रीन्त’ ॐ; ताम्बा नौकायं: परशरं प्रीति।। भूमावनिमनावतः धृते दिव महस्स्वति, चुलस्काश्च ज्ञुपं क्विति; क्विम्ब भूसखलिमां परशरोपकारं।। ‘देवजन’ देव्यायोम विपिक्षेदेषम् ‘द्वं’ भूमि: ‘प्रशुण्य’ दिवि पश्चात, ‘चैत्री’ च वी: पशुत्त ‘पशुं’ भूमावनाद्धत; चएतो देवजनवह्यां परशरोपकारं: ॥ ॥

* का पा १. १२. ४ चरी ने ६. १. १०. गौरवसं (वीर्यिसम);
* का पा १. १. १. १२. २ चरी: प्रागेज; का ६. १. ४. गौरवसं (वीर्यिसम);
* “लाभिदा” का पा ४. १. १. १०. गाप सपुष्कुलत। “श्रिव प्र. ॥”-दृष्टि का पा १. १. ७. १. ४. १. ५. १. चरी ने ६. १. ४. १. २. मृत्र (वीर्यिसम); का पा २. १. १. ३. १. १२. २ चरी: प्रागेज; का ६. १. २. १. २. मृत्र (वीर्यिसम); साम्बं निज का पा १. १.
* का १. १. २. ४. १. १. १. १. २. १. ६. १. ८. २. १. १. ४. ५. ।
* शास्मानाश्चिं अस्म देव। का पा १. १. १. २. ०; १२. दक्ष.
तत्त्वे देवयजनमश्चैन विविषित संध्या आच्छेदः—"एतदा च दय
प्रमुखः देवयजन मद्धान्यादेता धनयस्मिः कस्म विम"—दृष्टि । चन्द्र-प्रकाशे प्रभुव दिनमये लोके व्यक्तियमां यद्यपि 'कस्म विम'
कस्म विम रूपं अस्तये, पर: देव 'देवयजन' देवयागयोष्म वस्तु, 'इव' भूमिः: 'चमुण्डा' दिवि खापितवति ।
चन्द्रमयि खचायाप्रकाशार्गरूढः मुख्येन दुर्लक्ष्य स्विद्धते—
"तस्मादार्प्यमायापिष्ठु यज्ञस्व परशुपिष्ठले"—दृष्टि । यज्ञा-
वाणयोऽभिः छाया चन्द्रमयि धिनम, 'ताप्त' कारशात् दुर्लक्ष्ये द्वार गुर्वं विधिं यज्ञाना: 'पर: देव' चन्द्रमक्षमः शुमातिः सिद्धिः ।
दिवे दिने वस्त्राणागी कलठ ख्रिहः: पूर्वमायि चन्द्रमक्षम गेषु
दुर्लक्ष्ये, तेन ते 'चापूर्वमायायचा: । यस्मिन्य् दिविनामायिन्यः
चन्द्रमक्षमः सदां: स्वासुपपितस्यु प्रिहिता ।

देवयजनश्च आश्याय पशुमयः आच्छेदे—"जानासावकः
तथापि तुरः: व्याघि चवाचोषः पीयो जननिजयोति । तानां
वायोऽभिः गच्चं मौमासमानः: चक्षुसः, — शक्ति तत्रोऽधि:
दृष्टि । जो भो मी पोवेज्यु वे लोक इसे लोक संधि पर्यावर्तस्ति ।
दृष्टि । 'वस्त्र' दुस्तोऽकः: 'प्रांक्षा' भूमि 'व्यावः' चास्थातीत्रायानः
धारः । देव्यार्धपिष्ठि: सुपनियः पशुश्चन्द्रमक्षमः आश्याय
नम्तं । 'वर्ष बाली'—प्रक्ष्यास्तातोप्पणयेष्वं निष्पर्यः । 'जावा:
जन्मीया: । पंखां चं पञ्चादीनां जन्मनीयालं प्रखितमन । जन-
प्रक्ष्यावबानः एव 'ताप्ती'—तस्तातिं ग्रंम्ये । वस्त्रादीयः: पशु-
रिति देवम्याले पर्यायलेन प्रसिद्धि, 'ताप्ती' तस्तातिं कार-
वाचातु तुर्गान्मकः: काष्ठासिः: वकश्च पुत्रं, जनमनिजयानामानं
राजानं भवो वे सुवाचः— चे जनभेदवथः! 'चव: गीतः' विषयवाचखीरेष्व, पुष्टिवेदृश: पहरितः। यक्षानु जवयं भसु व्याख्यात, 'तत्त्वाति' तस्यात्त्व वार्तावालीसंैं सव्य समांवासमाजः। वेयविग्यविग्यवेदमेष्व नेतरं चौरास्तव विवार्त्यसं एवं प्रस्तुतिः— 'तत्' तेषु देशिनु, 'किसकृ पुराणः सत्त्वं?'—प्रतिः। गोविश्वास: प्रशस्वेशो भिन्नेतत्। प्राणार्वः सुकृतः। व्याख्यायकृत्वा वाक्यः पोषेतुर्गतवालिधारेष्व: प्रकः, तस्यायकृत्व जनसक्मवाक्यान्त्र सुचिन्तमः। 'पश्ची' पुष्करः: 'देवं भूमलकः मद्यिकुर्म प्रवर्यास्ति, तेन पद्मोपज्जतवालिधार्यः।'

पर्यं तस्यस्तियस्य प्रस्तुताय व्याख्यात्त्वस्य व्रताय व्यवक्तवायम् वषुधा प्रपन्नेपर्यंतः— 'ततत्व कै व्याख्यात्त्वस्य चमबत्ताय, न व्याक्तवाचकारासारणिहिंदुस्मः'—प्रतिः। 'ततत्व कै' तस्यात्त्व पर- वर्तपायकारास्तवाद, व्याख्यात्त्वस्य विक्रोते चवि परस्तेवायम- लेन प्रायुक्तवाचकारास्तवाद तत्वायम्। न च तस्यात्त्वस्य व्रताय वर्तत दति श्रवणीयः। 'व्याख्याद्वृत्त' वाक्योऽधिकारी नामवाचकारास्तवाद, पञ्च दति येघः। सूयोक्ति नामवाचकारास्तवाद चमन्त्रवाचकारास्तवाद। व्याधितार्थवाचकारास्तवाद वाचकारास्तवादानात्त्वालं तस्यात्त्वस्य व्रताय व्याख्यात्त्वस्य व्रताय व्याख्यात्त्वस्य।

दति वीर्यवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थ, वीर्यवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थवाचकारास्तवार्थ (एकोतिविधायात्त्वस्य) पद्धमः ख्यातः। ॥ १ (२७) ॥
वृष्ण्यः वा इति मयेन रधारं चात्मकः वाकृ च वे तथानन्दान्। वात्स्ये रत्नारं सनो हृदेषु वृष्ण्ये नवनाम रत्नारं महम्मन्त्र तदन्यात गर्भं मध्यं तत्त्वंस्वरूप सच्चति ते हि भूला' रत्नारं च वैप्रयं च वृष्णदीर्मण्येतां तदृ वृष्णभे संध्याति तदृ रत्नारं च वैप्रयं च पार्श्वाम्बितां तदन्यात गर्भं मध्यं तथातात्मरं सच्चति तालि बीचं भूला रत्नारं च वैप्रयं च साखारं च वृष्ण वैराजां चालसम्भवति तदृ वृष्णभे संध्याति तद्दृ रत्नारं च वैप्रयं च साखारं च वृष्ण बैराजां चालसम्भवति तदृ वृष्णभे संध्याति तद्दृ साखारं च वैप्रयं च साखारं च

\[6 (२८) \]
८५४

शब्दाकुलं श्रद्धाग्रहम्ये धुःधारङ्गे पुष्टोकोपयुक्तानि ॥
सामाजिक विघातात मात्रायिका माह—“हस्तं वा कदं महे रक्षारं चास्ताः; वाक् चै तथानघाः; वाक्से रक्षालो, मनो हस्तं, तदू हस्तं पूर्व सन्धानां रक्षात मल्यमप्रभात; तद्वषानां गर्भ मध्य, तद्वैव खुश्यानम्”-दृश्य। येश्वरकृतार्थे पूर्वम् “इद्धं वै लोके”--

इत्यादिना संस्कृते (१५० पृष्ठ), तै भी एव “ज्ञद्व” वैष्णवादिसाम-जात मन्त्राम्ब; तदवः पूर्व माध्यम्; “ज्ञद्व” वैष्णवादिसाम-जात सुपते: “प्रेमे” पूर्व नासीत। त्रेष सामाइये मनोवाहे पन्नवताम्। तत्र वागीय रक्षारं साम, मनो हस्ताम्। तदू-तद्वा नी० हस्ताम् “सन्धाररं” चृं त करूँ सुदर्शराम्। तदुः-तदू एव चतुर्मिते पूर्व “प्रभू स्रेष्ठम्” वाण्यरं सुदर्शराम्। वाण्यमार्देय स्वरूपदात्र, मनोरूपदात्र स्वरूपवपुरस्म्; तद्वा दत्तशार्यायं तद्वैरपन्; तदू हस्ताम् स्वरूपवपुरस्मि-माने रक्षारं साम खोदरम्ये गर्भ मध्यत; चूळा च वैष्णवार्थे पुल्लार्थे सामायरं खुश्यानम्।

वैष्णवावधारण सधिधाराः वैराजासमाच द्वारस्य दर्शनयते—“ते दे भूला। रक्षारं वैष्णव बहुद्वयमथा कर्मम्; तदू हस्ताम् मध्यत, तदैव रक्षाम संघर्ष”-दृश्य। मात्रायिनीयं रक्षारं, पुल्लार्थे वैष्णव चतुर्मय मे, “ते” सामाये दे भूला यदू हस्तामकाकिविण वर्त- मान मिति, दत्तश्च मथे तथा, तदास्तू हस्तायोपकामिनः तितवेन मथे तथा, न्वूतिन वैष्णवार्थे स्वरूपमें चूळा संयोग मस्कुरान। तदू हस्ताम् गर्भे चूळा वैराजासख्य सामायरं खुश्यानम्।

© १५४ पृष्ठ ६ पृष्ठ शब्दावर्ति।
चतुर्थपरिशिष्ठ | ४ | ६

शालकाराचि धार्मिक दर्शन-—“ते देवा भुजा हजार वैराज च, रविकर च वैद्यं चालमण्डलं तदु; रविकरं गम्य भ्रमण; 
तस्यारू हर्षरति.” वैराजसाहि: खेलेकुट तदुज्जाल 
हालकाल: खुले नुकते चतिति ‘ते’ सामि हे भुजा मिलिता 
शुष्कपतिः पर रचनारस वायुक्ते खोल मिलिते खीलम 
‘चालमण्डलं’ साविकां रमा संयोग महोगताम् | ततो रविकरं 
साम गम्यं छल्ला शालकालं दामारसं सामातिर महृजन।

रैवतसाहि छपसं दर्शनार-—“तानि पीठि भुजा रविकरं 
च वैद्यं च शालकार च, हजार वैराज चालमण्डलं तदु; हजारम 
मद्यसं, तद्युति महृजन.” शालकारांचि रविकरं पुष्क 
काळाभिे ‘वैद्यं’ ‘शालकार’ पैचि; एवं पीठि भुजा, वैराज्जन युक्त 
पुष्करणालये युरुक्षण 
हालकालो मूलख्युंग ‘तदुज्जालतं’ तस्यादिरतिः पुष्करणा 
नीयं सकें नला संयोग महृजनम् | ततो हजारम भ्रमण; गम्यं 
छल्ला रैवतसाहि सामातिर महृजन।

चक्रां वनां सामां प्रहस्तोधवधवलं दर्शनार-—“तानि 
वृक्षमालां वृक्षमालां नद दुधान्युसम्.” दर्शनारं ‘तानि’ पूर्वी 
शालकारांचि रचनार्तवेकुटशालकाराणि ‘पीठि’ सामानि, ‘पन्हानि’ दुध 
रेबो विलिमाणि, पुष्करणां भाद्वे प्रथमदशतीपद्धशिखुंगे 
पहुंचु, शुभश्कोपनिषदकालायुसम्। तथा हजार-वैराज-रैवत 
रणां ‘पीठि’ सामानि, ‘पन्हानि’ रचनार्तवेकुटो विलिमिणि 
भूला, दितिः वद्यवर्षकेशु मुमुंजे शुभश्कोपनिषदकालाय 
हउसन्।

* “रचनार्तवेकुटयुसमि। श्रवनशालकाराणि। देवियविदु श्रवनशालसं दितीयपराणि 
वैराजसाहि शालकरवैराजतानि.” दर्शनारं श्री ३०२।४।
चव वदवुषपुर्णांकोभवानांचांर्तनेन वदवुषानि हस्तानि दर्श- 
वति—"तानि ह तत्र सोर्वुष हस्तानि, पद्म पुषानि नोद्धाम- 
वक्षा गायकार गंभीर मण्डल, शारसूभ मश्यकत; लिहुदू नर्ह मण्डल, 
त्रा पद्मू मश्यकत; जगती नर्ह मण्डल, काष्ठचक्रादिन मश्यकत; 
तानि नोद्धानि मोक्षायानि पद्म हस्तानांशः; पद्म पुषानि 
तानि तथापि - प्रति। तत्त्वां तस्मान्नु 
रत्नसार्वप्रस्तविकारे गायकी-लिहुदू-जगतीस्पाति ‘हस्तानि’ 
चोरी भूला, ‘तानि’ पुरूरोहानि पद्म हस्तानांशः ‘नोद्दामुखः’ 
पद्मां निर्माणिं शर्तूः नामद्वुमाः। ततो नायवपार्द्वानि त्रीरापि 
भन्ने अथ्य, दुः: भवानि पदपुष्पकारित्वोक्षाणां ख्यातं- 
क्षमता। तत: ‘तानि’ विषाणि नायवपार्द्वानि चोरीं, ‘चरानि’ 
पुरूरविल्लेनैव प्रविशावावस्यां, तथेक उद्भादोर्वै चोरीं, ‘चरानि’ 
तथानि हस्तानि तदानी स्वप्नानि, प्रति सिंधुला धर्ष 
हस्तानांशः। ततः रत्नाज्ञानि हस्तानांशः धारवितु ‘तानि’ 
पद्म हस्तानि ‘तंता निर्माण’ तेने गंभीर मण्डलाभद्वाः। प्रवचन- 
पितीयवाहिन्तिभवानि नायवपार्द्वानि: प्रवचनपित्यावस्यां; 
पदविश्वव्यवहनस्य पदपुष्पकारित्वोक्षाणां भोजनापित्याव- 
विनि। एवं सति तब्रोनिः प्रदानवर्षः: || ‘पुषाने’ सार्वो- 
जनाश संवर्जति। 

चवदपार्वत महादान प्रशस्ति—“तत्र सागतानि वालि, 
यद्येव भेतां चन्द्रांत च दुधंगं च भृसिं विद्वानं दौडाते दौडाते”- 
प्रति। ‘यल’ यस्यां जनतावान, ‘यव्य’ हस्तम्बार्णे वायवायोर्वि 
‘हस्तानि’ हस्तकार्दानवाः ‘धात्वाः’ एवं तता ‘भृसिं’ वाष्पनार्थमार्गाः
बानीते, ॐ दौष्ट्या प्राप्नोति। ॐ हुमानू, 'तथेऽ जगताथै' तथां वशीवरावा 'चार्तें' सर्वं भवति। चानाचर्वायथसमाचर्वयः।

प्रति श्रीमद्वायुपारायणविरचितं माधवीवेदांतारायणे ऐतरेयालस्य चतुर्वंशिकायां चतुरंवाचारे (एव्वोत्तुष्टायाय) वचः। खण्डः। (२८)।

वेदार्थं प्रवामिन तसो चार्तें निवारयन्त।

पुष्पोत्तरो देवाङ्गो विषादोवर्णमेवः।

प्रति श्रीमद्वायुपारायणपरम्परावेदीयमार्गवार्तालस्य "वीरकुमारवाहायास्मात्स्युरस्यमावस्यात्स्येवतो मनवाकरावार्तो विरचितं माधवीवेदांतारायणसमाचर्वयः ऐतरेयालस्य चतुर्वंशिकायाः। चतुर्वीणभावः।
॥ चद पञ्चमाध्याय: ॥

(२)॥ चद प्रथम: खण्ड: ॥

॥ ॐ ॥ भजिवें देवता प्रथम महर्षिवति चित्रूत्त्र
स्तोत्रात्र सांगायची कुन्टो यथातेवत मेनेन
यथास्तोम यथासाम यथाकून्दसं राध्यवति य एवं वेदं
यहा एति च प्रेति च तत्तथमस्वानौ रूपं यथुक्तः
वद्यङ्गग्राहारुपाद्यमायतिविववः भवं पदै देवता निक्षिप्यते
यद्यं लोको ज्ञुदितो यद्रात्नतर्य यद्धावर्चम्
यत्करिय्येतातनि वै प्रथमस्वानौ रूपायुपप्रयत्नो
चचरित्ति प्रथमस्वान काज्यं भवति प्रेति प्रथमे
स्वानि प्रथमस्वानौ रूपं वायवा यान्दि दशलतेति प्रवग
मेति प्रथमेश्वरि प्रथमस्वानौ रूपं मा त्वा रघु
यथात्तयं बसो सुत मय दृति महत्त्वीत्यभ प्रतिपद्नुवरी
रघुवन्ध पिववच प्रथमेश्वरि प्रथमस्वानौ रूपं
मिन्द्रेन निरीव एवः स्वात्त्विन्नव: प्रमाणः प्रथमे पदै
देवता निक्षिप्यते प्रथमेश्वरि प्रथमस्वानौ रूपं मैतू
ब्रह्मस्यतिरिति वधायमिश्रः प्रेति प्रथमेश्वरि
प्रथमस्वानौ रूपं समिनेता त्य सांमो नातुमिः पिन्व-
ञ्जन इति धाब्या: प्रवमेनु पदेशु देवता निवधनेन प्रवमेनेष्यनि प्रथमस्थाणां रूपम्। न व वृद्ध वृहत्व इति माहत्तो:। प्रगाध। प्रति प्रवमेनेष्यनि प्रथम-खङ्काड़ोरूप। सा वारीवन्द्रो वस उप न इति सूक्त। एति प्रवमेनेष्यनि प्रथमस्थाणां रूप। मभव ल्या शूर नोन्मो।

\[
\text{रहस्योनामा द्रोहेत्तु प्रवमेनेष्यनि प्रथमस्थाणां रूप। पिबा सुपस्नरसन इति सामप्रगाध। पिबवलू प्रवमेनेष्यनि प्रथम-}
\text{खङ्काड़ो रूपस् मू दुष νाविन्द्र बिति ताच्छीं}
\text{पुरानात्सूक्ष्म ब्रोति। खङ्काड़ण वै ताच्छः।}
\text{क्षत्रिय स्थियां में तत् कुवते। क्षत्रिय संवद्वरत्क भार मशुस्ते व एवं वेद। ॥ (२६) ॥}

ज्योतिलकम् भावतो हादनश्रे, दीक्षार्सी याज्ञवल्कणि पाषुवः।
\[
\text{हृतस्तूढ़हादनकृपंस्या}
\text{हृतस्तूढ़नि क्षुद्यो तन्म ज्योतिः। द्राक्षीं हादनार्कति प्रायोधनीयांहः।}
\text{वन्दे वच स्वरसां मधुः। तत्सित्य वाणिज्या मधुघोति यो नवरात्रः। ते विधातु}
\text{चुपकर्म:—}“प्रवमेनु देवता प्रथम सत्त्वं शंकते, विहरस्तोमि रघुकर्मः।
प्रथम गायत्रीस्वरः"—प्रति। देवताना मपरो बोध्यं लेखितान्तः, 
सद्य सम देवता भूता गवर्णवर्ण प्रथमः महोः 'प्रस्ति निष्फले-
यति। तथा सौमयानां मध्ये डिन्करवोः प्रमस्तङ्गार्जी निवृत्तः 
सांता सम्मे रावकराभ्यां साम प्रमस्तङ्गार्जी प्रवासार्जिनारणां; 
छट्टं सम्मे गायत्रीस्वरः प्रमस्तङ्गाः निवृत्तः। उच्चारे- 
वेत्रे प्रथुस्तम्—"थवार्दिवलित ज्ञेजन थवार्दिवलित थवार- 
सार्थार्जं राजोति ब एवं वेत्रे"—प्रति। 'यस' पुस्मान् 'प्रव' पभो- 
प्रिष्फळमार्गाग्रीस्वरः प्रथमं हृदिन्ति देवतां घोंसले प्रम- 
सार्थार्जं कद्दं च क्रोध वेद, स पुस्मान् 'प्रव' वेदनें 'थवा-
र्दिवलित' तथातः भवि तां देवता मनतित्रम्, तथा सौमयान- 
खंडं स्युतपितानि प्रमतित्रम् संहस्तो भवित।

प्रथमं हृदिन्ति विनिस्वाध्यायविकमित्रपानादि। तावस्यवधसूर्ये 
वंशीये दर्पणम्—"थवा प्रति च प्रेति च, तप्यस्तङ्गार्जजी धर्मः 
यदृ युक्तविकारसदार्थात्मकाविष्लब्दः, यवणे घंटे देवता निरचते, 
यवये वीरे भुज्यांति, यदात्मकार, यवयस्ति, यज्ञविषेषिकानि 
प्रमस्तङ्गाः रूपाणि"—प्रति। 'यस' विक्रेत्रिव मध्ये 'प्रति च 
भालकर्णगिरिधार्ति मिति च प्रव च परि प्रस्ति:।' उपस्तां 
सम्मे योः साष्टि, चोवं ना चति पर्यंत्रां निर्देशायते। तथा 
प्रेतसुगिरिधार्तम्। प्राङ्करणवविवेद्योऽर्कवे उपस्तां विक्र- 
विस्तारः, 'तत' मध्यस्तप्रमस्तङ्गार्जजी 'प्रति' संहस्तम निर्देशः। 
तथा 'थव' मध्यस्तप्रमस्तङ्गार्जजी 'प्रस्ति' वुचिन्द्रानांति, 'रथान्त' रथ- 
मन्दर्पेत्तसम्, 'कामंतं' प्राप्तमन्दर्पेत्तसम्, 'शिष्यापि 
विष्यतिवारु- 
भेमसम्, तथा यस्त्र प्रमास्त्र प्रथके पादेः देवता 'निमित्ते' निर्देशाः 
तथा 'बर्यं लोकः,' भौलेिज्ञ: 'प्रस्ति: निमित्ते ममप्पि, तपा:
वेद, "वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं
"वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं वरदेशीं
"

चरण 1

चरण 2

चरण 3

चरण 4
मनःक्षानुवाचः । तत्वं पिववत् । त्वा च मूर्च्छ सिंहिष्ठितेऽपि भुतातु । प्रमोदेन्द्रनीतिवादिः पूर्ववत् ॥

मनवाकरे कष्टतात्त्वस्य दर्शयति—"वर्ण नदीय यदिही- तोन्निनिव्रत: प्रागाय: । प्रभुः परे देवता निवासते । प्रभुः हिन्नि प्रयवः साधुरूपमुः"-दृश्य । "वर्ण नदीय"-दृश्य सुखवस्यपलव- श्राणायः ( स० ५.१५.४६ ।) दृश्यो निरसर नास्वाय यव्यन् प्रमोदे सोवमुः "दुन्निनिव्रत: । एदिकोवेद साधारण मव नुवले, प्रभुवतू प्रभुः पारे दृश्यति च देवता हिन्निव्रते; ततेदासमस्वार्थेऽ

मन्तवाकरे लक्षणात्त्वस्य दर्शयति—"मैत्रे मर्यादात्तिरिति ब्राह्मणप्रायः । मैत्रे प्रमोदेन्द्रिनि प्रयवः साधुरूपमुः"-दृश्य । "ब्राह्मणाद" ( स० २.०.२.८ ।) प्रागाय चक्षुस्यवर्तः । पञ्च "प्रमोदे लक्षणम् ॥

पञ्च प्रभुवे लक्षणे दर्शयति—"सैन्येना, लोक सोम कान्तिग्नी, पितवकप दृश्य धाया: । प्रभुश्च प्रदेशु देवता निवासने । प्रभुः हिन्नि प्रयवः साधुरूपमुः"-दृश्य । श्राणाम्ये प्रवेषपीया धक्षी प्रायः धाया: । "सैन्येना"-दृश्य ( स० १. २. ३ ।) प्रभुः धाया, "लोक सैन्येना"-दृश्य ( स० १.६.२ ।) हिन्नि, "पितवकप:"-दृश्य ( स० १.४.२ ।) हिन्नि । प्रभुसां तितुष्या मूर्च्छ्या प्रमोदेशु पादेशु प्रभुः सैन्यसमस्वायता हिन्निव्रते; "पितवकपो भवत: सुहावन्."-दृश्य धायात्? । लोके देवतानितिर्देशो लक्षणम् ॥

मन्तवाकरे "प्रमोद्धर्ष्य लक्षणे दर्शयति—"प्राङ्ग न धश्यवाचनयति।
हस्तं द्विती (सं ४.८८.१४) श्रवणन: प्रभावः; प्रेति प्रवर्धनः प्रथमक्षार्डः कुम्भः—द्वितीय।

सम्बन्धे पापार्द्धसंवर्धनस्य श्रवणं दृश्यति—"भाय यालिन्दी कस्य चय न द्विती (सं ४.२१) सूक्ष्म भक्ति प्रमोधकेन्द्री प्रथमक्षार्डः कुम्भः—द्वितीय।

यथ नितान्तस्मादस्मास्ततत सम्बन्ध रघुनारसभायां श्रवणं दृश्यति—"भविष्या सुरू नोगुमो, दामी खा पूर्वपौर्वायस्य दृश्य रघुनारुः छठे भवति; रायवरीण्यं प्रवत्तेन हर्षितं प्रथमक्षार्डः कुम्भः—द्वितीय। "भविष्या सुरू"—द्विती (सं ७.१२.२२.२१) रघु

नारदायो योविभूति; "भविष्या सुरूपौर्वायस्य"—द्विती (सं ८.१.०.५) तत्तत्त्वस्य:। भवः भविष्या सुरूपौर्वायस्य रघुनारसभायां छठे भवति। प्रथम प्रगाधिकेः रघुनारसभायां भविष्यायां योविभूति। भविष्या रघुनारसामायां श्रवणं दृश्यति।

सम्बन्धे प्रज्ञानस्य श्रवणं दृश्यति—"यहार्थान पुश्तानं युतावाच्चिति वाम:; ५५ चढ़ेकृत सामान्याः साध्यवेति प्रमोधकेन्द्री प्रथमक्षार्डः कुम्भः—द्वितीय। "यहार्थान"—द्विती (सं १०.३२.१४) बादलायेच्छस्यविषय:; तत्त्व चित्तोद्धारादोः च चढ़ेकृत—

सम्बन्धे पिताबिधातायां श्रवणं दृश्यति—"पिबा सुतस्य दृश्य द्विती प्रातमासानाः; पिबासान सङ्गमेष्टिन प्रथमक्षार्डः कुम्भः—द्वितीय। "पिबा सुतस्य"—द्वितीय वैधव्यसमाविष्टसं

भाषारुट्ट्ट्ट्: प्रभावः (सं ५.१.२.७)॥

* ए५ पाठ १.१.१.१ भविष्य ५० गत ४.२.१२, राष्ट्र (सिद्धिवान) ;
પાલ નવિદાનીય સુખાદોદી. નિવિધાનીય કાર્યના પ્રભાવે—
“યુ મૂ મદાને એવું જન્મત મ્રત ( બ્રહ્મ 10, 107) તાવા પર
ખાસું શું સંબંધિત; સુખદવને વે તાવા: ખાસિતાયે”–પ્રતી।
તાવાની રેષના પાલ ‘તાવાને’, ‘સુખદવને’ સેમપારિશ્ય જે.
અસર શેષમાય ભાવિત। વેટનન પ્રભાવિત—“સુખદવન સેય તા
કુલની ખાસિતી સંબંધિત પાર સન્ની વે એવા વેટન”–પ્રતી। વેટનન
તેન વેટનેન ‘સુખદવન સેય સેમપારિશ્યને સંબંધિત।
તબા
પાલમાયાણાય સંબંધિત પાર સમગ્ર તબાયે’ વમાસ્તી પ્રભાવિત।

dતબ શીલાધાય વિષયિત માણસનો વેષદાય પ્રભાવિત
પાલમાયાણાય ચતુષ્કોત્સરિયાય વ પાલમાયાણાય
( વિષયાથવે ) પ્રભા: ખાસ: ]] ( 18 ) ]]}}


d ન દુશ્કુ દુર્રચદા ન સાસાદતિગત સૂચુને મેટી
પ્રયોગકીય પ્રયોગકાલી કુશા સમાતીભે ભવતી નિઝ્જે
વલ્મીકીદેશતીપશ્યયે નિશ્તાનીય વસાદેય વે દૂડાંદો
ખાનાભારાનામાયાય: સમપરદું માસભાદે; સમ-

d 10 ચ ૫. 12.1.1.2. સંપત્ન સમજદાર વેશમાં 14.2.14. પ્રદ ( બીજાદ્ર )
જેન
વાસાલ પાલ કલમ, વાસ ’સમાયાજયાય ભાજેય પ્રભા:’–પ્રતી પ્રભા: કલમ.
वत्सालयमातानां सम्पाततवं तद्भवम्याती प्रधमेश्वरं गृहं ग्रहितं ब्रह्म लोकस्थ समेते । ब्रह्मस्थले सद्यं ब्रह्मस्थलं तपस्वितुर्भूतीं। स्वयं देव सत्विरत्यं ब्रह्म-प्रधमेश्वरं प्रतिपक्कवतीं। रायकरिकिं वक्रे प्रधमेश्वरं ज्यूलं युक्तं मथं उत्त युक्ते धिति सापिचं ज्यूलवयमेवेनि प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं ॥ द्वादशवर्ष: पृथक्वीजो कृतादेवते द्वादशवर्षीय: । पृथक्ते प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं । निहित्व यो मनसा वनस्तं वर देवार्थवं बहा एसि व प्रेति च तपस्वितं द्वादशमिति। सापिचं ज्यूलवयमेवेन्द्रि प्रधमेश्वरं ॥

वयमेवेन वर्ष: सापिचें प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं ।

देवानू च प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं प्रधमेश्वरं
वसः खलय दृति वेदवेदच | प्रथमे इहल शमसति
वेदानन्तर पृथु पातिन इहकामारभतस्वः प्रति
प्रत्येकाम पदे देवता निकृष्टस्ते प्रथमे इहल प्रधमस्याधो
ऋग्ध् च तवमाः प्र तत्सतो दिर्युक्षिन दृति मात्राः
प्रति प्रथमे इहल प्रधमस्याधो ऋग्ध् ज्ञातेद्वसे
सुनाम सोम सम निति ज्ञातेद्वस्तः पुरवसाश्च०
शंसति खस्यन्त्र वै ज्ञातेद्वस्तः सक्षितात्येव खस्य
वन मेव तत् कृष्टे खस्य संवासस्व पार मस्तुते
व एवं वेदाः प्र तमसी ग्यथ्यसी भौति समवय दृति
ज्ञातेद्वस्तः मेति प्रथमे इहल प्रधमस्याधो ऋग्ध्
समान मानिनिमास्तं भर्भ्यति वास्तमिनिमो वदे वद्वे
समानं नित्यं तत्तुः चनु नमंनिमि तस्याश्चालमान
मानिनिमास्तं भर्भ्यति् ॥ २ (३०) ॥

यस खलम् पुरवसाश्चालमास्तं विष्णुम्, तस्यविविधान-
छूले चालार्थां वचनं दृष्टति— "शा न प्रद्रो दूरादा न
चालादिति (सं ४.२०।) चुन्ते मेति प्रधमेहेन् प्रधमस्याधो
ऋग्ध्”-दृष्टि।

प्रद्रानां विश्वक्षमश्वलतीयोऽः महृद्योगिनिविधाने चुरे सोते
माह— "सम्प्रती महतो निश्वक्षमश्वलतीयोगिनिविधाने; वाम-
द्रीवो वा समाः शकायणप्रसब, तात्क्षमाते: समस्ततु; यहक्ष्माते:
समस्ततसक्षमातां समस्तते; तथाक्ष्मातै: प्रथमेहेन् इहल चंकनि,


"चतुर्वेश्वरिका | ५ | २

सर्गस्य लोकस्य समैष्ठ सम्पले सम्पले समपले"—दति। सबभर्ति प्राप्यायति प्रायमाण् यजमाणा: समानृ लोकार्थिति‘सह्याते’। गीत्योगचारम्—शतीयोगचारायायो। समाति द्रति क्षमा। "पा वालिमको ववः"—दति ( सं ४ २१।) महात्मोद्यमक्षिण निधिवार्येऽकुलम्; "पा न दक्षः"—दति ( सं ४ २०।) गीत्योगचार निधिवार्येऽकुलम्; एतत्: सम्प्ल द्रति क्षमा। प्रतिपादस्तेऽ। पुरा बहारित यामेवः 'प्रमाण' चुरुवादी' बोधानु हुद्द्दा, तदासुपार्यं विश्राये, सम्प्लत्तूद्द्यदायु प्रात्यावन्। चतः: 'सम्प्लति' समाया मात्रारूपी लोकार्थिति 'सह्यायान्' नाम क्षमा। तथा क्षमा प्रवनन्ति निधिप्रत्येकसमायीयो: सम्प्लत्तान्यसं मोनि —भोगवसोक्षमति—तद्देहा—

वन्धु वन्धुरूपी रज्जवसोक्षमत्वं सर्वं द्रमयति—"तव—
वितुर्वृद्धिमें, ज्ञा नो देव रज्जितेति वैष्ठेवस्त्र प्रतिपदसुचरी; राज्यतुर्वृद्धिमें रज्जितेति रज्जवसोक्षमत्वं धर्म्"—दति। "सवःसिद्धि:"—दति ( सं १ ५२ १२२।) दक्षो रज्जवसोक्षम वष योगमयानो वैष्ठेवस्त्र प्रतिपदसु; "चत्ता नः"—दति ( सं ५ ५२ ४६।) व्यवसोक्षमातुचर; चतं तस्मादरिपर रज्जवसोक्षमीर्दिति, रज्ज—

कार्यधितेन बोधितात्वरुपं सर्वं द्रमयति—"कुंज्याटे मन चत
कुंज्याटे विष द्रति सावित्रं; युंज्यायुद्द्युःसुन्तिः सम्प्लत्तवसोक्षमरुपम्"—दति। प्रवाम्या रज्जितेवनानि "देशस्य सविध: परिषु:दिति:"—दति

० "पा न दक्षः दुःखइदा म भावार्थिति क्षमतः"—दति १० चाराव ५ ५ १२।
सुत्तालितं (सं. ५. २५१) सविष्टदेवातकम्। रघु सुविष्णातुस्तु
विष्णु।

सुनामारे प्रमद्वृंढः लच्छं दश्यति—“प्र बावा यन्नि: प्रविवी
ञ्जतातुहेति (सं. १. १५५) बावादेवीये; प्रेमति प्रमेवहनि
प्रमद्वृंढः रुपम्”-द्विती।

प्रविववेश्वरेश्वरे सुनामारे विध्वते—“द्वेण हो मनोखा
बज्जुता नर द्वाराभवं; यद्य प्रेमति च प्रेमति च नरःभास्वाण्डो रूढः,
—तथावति सर्व संभव्यवाद्बवादास्वाराजकादरमान। दसीत;
तद्वेण हो मनोखा बज्जुता नर द्वाराभवं प्रमेवहनि धनव्र्यथे कै
लोक द्वेण हस्याचारीदानांस्यास्मो रस्मयति”-द्विती। “द्वेण हो”—
द्वेण तद्वृंढासम् (सं. १६५) द्वेण देवाः राजाः; द्वितीयताः कोशोऽस्मे
“सन देश देव भवं शमानय”-द्वितीयतवापवात। भावार्य-प्र-प्रातिकता
दिभ्यं लच्छं मद्य नामोत्वाम्खया यहे—द्वेण हार्दिता तथादायेते वाध
उपनयते। यदेदत्सैति च प्रेमति ब्रेति, तदेक्रमस्यास्मी ‘वृंढः
लोक समि गुणाः (४०२ ४५४); ‘तत्त्र’ तथा सति यदि
प्रेम्यानेन लोकेन युक्ता ‘सर्वं’ सुन्दरातम् भमविश्यः, तदाती स्य-
माना च सुनामारे नाम:स्मो ‘प्रेम्यान’ प्रेयस्यति सरिरयति एवेति बाधाप-
व्यायः। ‘तद्वेण हो’—द्वेण हार्दिता समाधान सुप्रसखणे। यवात्य प्रमद-म्योगे बाध्यस्मिन, तदातीतत्वादि द्वेण हेति सूक्ष्म यदि प्रमद्वृंढः विशेषः, तदाती सरितेस्यदेनास्मृतो विविषितवादाछुप्रतिबिधुमेवते चिन्यावक परिपूर्णस्य परिशिष्टो भवति।

सुनामारे प्रमद्वृंढः द्वेण हार्दिता समाधान लच्छं दश्यति—“द्वेण हो
प्रदृश्यावस: लसाय प्रेमति द्वेण हार्दित एव प्रमद्वृंढः प्रमेवहनि पदे
द्वेना निवत्सये;
प्रथमें दिन मृत्युमृत्यु रूपम्—दृष्टि। "दैवान्"—दितादिनो सूते बुद्धवनालस दैवसबस्थ स्वविवृत्तानाइकेशीबेत मूल को (सं १०.४४) विवेकवेदम्। प्रथमपादे दैवसश्रुत विवेकः।

तव सत्सिद्धान्तानि तात्त्वयं दर्शयति—"महानं वा एवेच्छान्म मेषनी भवति, तेषां संबस्कर वा हादशां हासये; तथेष्वाकु रक्षयात्वः सक्षाय प्रति वैश्वदेवं प्रथमेंद्रहि प्रतिज्ञाति, सक्षिताये"—दृष्टि। 'स्वं' ज्ञानानां संबस्करस्ते वा हादशां वा भवति और गतन्त्रि, एव दोष समानून गम्य सुषुक्ष्मा भवति; प्रयोगावधेने नेवावधेनु सक्षाय समासामायात्। चतो दैवानिधानद्रीसे "संचाये"—दितेतय पदम्प्रधाने सक्षाय "सक्षिताये" ज्ञातां भवति।

वेदवेद ध्वसनति—"सक्षाय स्वयं भेतु कुस्ति सक्षाय संबस्कर पार महुः ते एव एव, चेतां तेषां विद्वाननीत्रोत दैवावु रक्षयात् सक्षाय प्रति वैश्वदेवं प्रथमेंद्रहि प्रतिज्ञाति"—दृष्टि। उवाच दैववैदित्य तृतीय तेन 'स्वयं भेतु' हादशाय चेमाग्राम भेतायति भेतु कुस्ति, चेमेचेव संबस्करस्तह कस्माति प्रार्थीति। जिबु 'देवां' स्वयानानां सुषुक्ष्मेवदे रोकता प्रतिज्ञाति, तेनि ज्ञानानां हादशां चेमेच प्रायुवते, संबस्करस्ते च समापति।

सुक्रायस्य प्रथमं पादे दैवताभिनवस्य सबस्य दर्शयति—
"वैवानाय द्रुपदाब्रो विन प्रतिपत्तिमावतः प्रतिपत्ति; प्रथमे प्रदेश निभाते, प्रथमेंद्रहि प्रथमस्यायो रूपम्"—दृष्टि। भावानस्तवन्दशाय "वैवानाय"—दृष्टि (सं १.१) सूत्र प्रतिपत्ति करायम्। स एव ओवादिने विस्तार देवता मनिषिदुः।

सूक्ष्मार्थं प्रथमस्य लिनं दर्शयति—"प्रत्येकदिन प्रत्येकदिन विनाशहित दृष्टि मात्रं; प्रति प्रथमेंद्रहि प्रथमस्यायो रूपम्"—
प्रति। "प्रचारः:"—प्रति (सं १.८५.) सूक्ति वितीयक्षम् कपेर वितीयपाये "वय सव धमि:"—प्रतिवयवचत् प्रति सूक्ति विस्वेवताको मनोमेत्। प्रव "प्रमहद्रे विस्थतः।

वनस्माण्य जातवेदस्मान्य पुनर्दाहेता चर्चा विचारति—
"जातवेदस्य चुनवाम सोम मिति जातवेदस्य पुनस्मान्यको प्रयत्नः; चक्षुयः वा जातवेदस्यः। ऋक्लोकायितं"—प्रति। जातवेदा देवता यथा चसः: वेर्ये "जातवेदस्या" (सं १.८५.१.)
तत्रेकाकर्म प्रथमपादि देवतातिमाणम् च विस्वस्तम्। प्रश्ना चविच "धरातीयतो नि दस्ताति:"—प्रति धरुदातिष्ठवचन्, "नारायण चिन्तः"—प्रति वीद्यादेशोऽविद्यायवचन् च "चक्षुयः" चेष्टामोगम मन विचारत; तत्कारिकं चेष्टाप्रवक्ते भवति। वेदसः प्रवचन—
प्रति—"चक्षुयः वेद ततू हुवेत्, खसि संवप्रवर्ग पार मासुवे य एवं वेदः"—प्रति।

सूक्ष्मान्ये प्रमनद्विष्ठ दृष्टयाति—"प्रति वक्ष्यसिन चतुर्विश्वम्"—प्रति। वच्चाप्रविष्ठन्त वूढ़े जातवेदवशेषो न सुवः, तत्कार्यो तद्वर्ण—
वाचविष्ठो यथा जातवेदवशेषो न सुवः, तस्मात प्रवमहद्रे हृदयः चूर्यते; जात द्रवप्रव प्रिम्य तदोपरीति "जातवेदः", तत्कार्यो विस्थापनवशेषः। च च "चर्चा में रिते भूगो विस्थापनवशेषः"—प्रति। चतुर्विश्वम् चविच चूर्यते। तत्कारिकं सूक्तं (सं १.१४.)
'जातवेदस्या' निदिनानीयं चंसेतु। प्रति "प्रति वक्ष्यसिन"—प्रति।

प्रमहद्रे विस्थतः।

* "जातवेदस्या"—प्रति विनाशसयतिः हकक्ते भावमुक्ते, चर्चात प्रवक्ते तत्त्वे; एवं चुनवामविविधतः एव वः। "जातवेदस्य चुनवाम सोम मिति विस्वेवताको जातवेदस्याम्"—
प्रति चार्यः मृत्यः १.८५। "जातवेदस्य निदिनानीयं चंसेतु। जातवेदस्या मिति विस्वार्थं च जातवेदस्याम्।"
वैञ्चानरायेवादिकं यदानिमातं गत्वा सुखम्, तत्दैव प्रयं-शति—‘समान मानिमातं भवति, यवाचिनितोसे, यहै यथे, समानं जिन्यते; ततृ ग्रजा पदु समनति; तथाशुसान मामिमातं भवति’—द्रति। प्रज्ञान प्रवृत्तं द्रति यदानिमातं गत्वा अनुभवनुर्यान्तं शुरु, यवाचिनितोसे पूर्व निरुपित मामिमातं गत्वान, तदुस्यं ‘समानं’ वेलविधयम्; युनाचिनितकाष्णं समावाद। यथे यदेवायं समानं जिन्यते, ‘ततृ’ गत्वा ‘पदु’ प्रज्यत ‘प्रजा’

वविपुर्या: पुवादिमिप्राचं ‘समनति’ लघुं, चिन्ति, शुश्रु चीतंतोलघुं। तथात् ‘समानं’ तुष्क मानिमातं गत्वा जन्तवम्।

चः प्रवादसः शिल्पेशु ‘साधसद्’, ‘गौरांस्’, ‘बालिष्ट्’,
‘चयं लोकोऽभूतित्’। द्रति विश्वसुवाहु मञ्ज नोदाधितम्, तथास्वरुपम् मवेष्यम्। ॥ २ ॥

द्रति श्रीमानयायामविशिष्टसे माधवोसे मेदांविप्राये
ऐतरेयब्राह्मणं चतुर्वेशविशिष्टसं प्रवादमानाये
(विमाणाये) दिताय: खस्क: । २ (१०)॥

चः दिताय: खस्क: ॥

ब्रद्रोः वे देवतादिताय ग्रहंश्वति ग्न्युष्ख्यू लोमो
गुप्कसाम् शिष्युपल्लवदेवभेदे वदादेवत सिनेन’वधासोमं
यथासाम यथा क्षन्दनं राशीति य एवं वेदं यद्य पैितन 
न प्रेषति यत्रित्वत तदृश हितोयखान्तो छुप यदृशव्य- 
वतिवद्यदत्ततियव्यक्तवेद्यबहुधन्वयनमध्ये परे देवता 
निहिताने यद्वारिसर भज्जुितं यद्वारिसं यत् बैवधं 
तथवूषं ज्ञिति हितोयखान्त्र भाक्यं भवति कुवन्द 
हितोयखान्त्र छन्ति हितोयखान्त्र रूपं 'वाहि ते ते सह- 
स्वतं ज्ञिति प्रणग्न्युतः सीम कराभुधिति व्रधन्वद 
हितोयखान्त्र हितोयखान्त्र रूपं 'विम्बानरस्य वस्तिति 
मिन्द्र इक्सीस्मणा एक ज्ञिति महात्मो भवति 
तुअरी वृद्धभाषामतत्वातं हितोयखान्त्र हितोयखान्त्र 
रूपं मिन्द्र नेद्रीय एदिशैख्यतः प्रगायु 'उलितष्ट वश- 
स्यति ज्ञिति ब्राह्मस्था यह जहूँ वानु हितोयखान्त्र 
हितोयखान्त्र रूपं भाजीनेता तं सोम ज्ञितम: 
पिनि ज्ञि ज्ञि धार्या चत्वरं वृहदन्द्राय गायते 
महात्मीयः प्रगायो येन ज्योतिरोजनन्तपत्तावृध 
ज्ञिति वृद्धभाव उर्वरीक्षः हितोयखान्त्र हितोयखान्त्र 
रूपं मिन्द्र सोमं सोमपते पिवेम स्मि सूच्चं सबोश 
कर्त्रिपादा वृषभि ज्ञि हथर्वाद्वरद्विद्वान्त्र हितोयखान्त्र 
हितोयखान्त्र रूपं 'वा भिन्नि हृत्रास्मि 'तवं छोिंिि जेरव ज्ञिति
बृहत्तृप्तं भवति। बार्तेत्सिद्धिः हितीयेश्वरिः हितोव- 
खाण्डः रूपः यहावामिति धायाध्यास्तोतिमयं शृष्टि 
न वैत सामवीमाध्यूचतयं वद्धेद् मय यदु च ज्ञा पासी- 
द्विति। बार्तेत्सिद्धि हितीयेश्वरिः हितीयशाम्बो 
रूपः ख मूँ सु वालिनं देवसिंह मिति ताच्च्यो- 
ज्ञावतः। ॥ २ (३१) ॥

हादयाङ्गनवनराये प्रथम महानिर्णयं हितीय महानिर्णय- 
वति।“दशृं है देवता हितीय महानिर्णयं, प्रस्तुम स्तोमभ खर- 
खाम निशुपु कन्दः।”प्रतिः। देवतानां सभेद दशृं है देवता, 
स्तोमभं सभेद द्वारम, खरखं सभेद खरखं सभेद निशुपु कन्दः । 
खवेनसपुरुषं हितीययान्बो दितियोम्बकं ॥ 
बेदसं प्रवसति।“वधाऻदेवत मेनों यदासीतों यदासाम 
याब्धास्त्वरं राप्योति य एवं वेदं” प्रतिः। बेदिता सगीययेद- 
नेन यथोज्जदेवता शोमाध्याम्बन्धम्बन्धानातीक्ष्यं तद्ग्रामदेन सुकूर 
भवति।}

चब हितीययान्बो गमकानि मकविभागि निरिद्धिति।“ 
“यह न नेति: न प्रेति, यतं खितं, तद दितीययान्बो रूपः; 
दशृं-वश्चितिवधास्तवधास्तवधास्तवध्याम्ब, 
यस्याद्विष्णु पदे देवता निश्चितं, 
यद्यादिरिः सम्पत्तिः, 
यथासंगमं, तत् वेदम्ब, 
तत् कुर्वेदितानि 
वे हितीययान्बो रूपांचि”—प्रतिः। प्रथम्मसात्तृ एति प्रेति 
विकृष्टं यहेत यद्वेवाम्ब, 
तदं हितीययान्बो निश्चितं न भव- 
तीति नकारसर्वेनीवोभं निविधयते। “यतं खितं” तिष्ठतिधातु-


[Translation]

Here is the text as it appears in the image:

रूपवर्त्त बहुदु कामेश्वराच्युतलेखनावितं व सच्चे देहाति, तस्म 
धितोश्यखारी ‘रूप’ चिन्मु’। तथेवोग्यग्यशेषस्वतम, प्रतिश्रोपेशतम, 
ष्ठस्त्यशोपेत, द्रष्यशोपेत, द्रष्यश्रोपेतं च यदाच्छातस्म, तत्सब 
धितोश्यखारी रूपम्। यद शास्त्राच्यव्य न शूक्ते, तत्र तद्वर्ती 
दृश्यम्। मध्यभै ठे रूपताबिधास्म, धनातिरिक्ताकाबिधास्म, 
पञ्चायग्यशेषस्वतम, चिन्मुष्ठथयुतम, वर्तमानार्थप्रभियुता- 
करोदिताधिकृत विनेतानि सर्वाधि धितोश्याखारी ‘रूपाधि’ 
निप्रकाशाति चिन्मु’ दृश्याचि।

अविन धितोश्यखारी धितोश्यखारी दिवसाः अविनाशी—“चरितं दूरतं क्षणो- 
मह दृशि (सं. १. १२.) धितोश्याक चालवं भववति; दूरवेष, 
धितोश्यखारी धितोश्यखारी रूपम्”—दृशि। चचु कुर्वदिति 
छिन्नप्राप्याः:। यथाश्रममं हि नि चाराति कुर्वदिति न 
शूक्ते, तत्सापि करोदिताधि सर्वाधितावतसमाधामवात्ता वर्त- 
मानार्थप्रभियुतावतसमाधामवात्ता धातुमात्र कुर्वदिति विनेतानि। 
रत्नापि 
“क्षणमहे”—दृशि। वर्तमानार्थप्रभियुतावतसमाधामवात्ता 
धातु: शूक्ते। 
तत्रात् धितोश्यखारी धितोश्यखारी चिन्मु’। तत्री 
धितोश्यखारी निप्रकाशाति।

धार्मिक विधान प्रमाणपं विधाने—“वायो भे ते सच्चिदिव 
दृशि (सं. २. ४९.) प्रज्ञो:; शूकिन: चतुताधिति: हस्यबादु, 
धितोश्यखारी धितोश्यखारी रूपम्”—दृशि। “वायो भे ते”- 
प्रचारं दोषं भूतम् क्षरात्तू। प्रतिश्रोपेष्टि चतुर्यो धितीव: 
पाद: “शूकिन: चतुताधिति;—दृशि। चचु पदश्चारे हस्यहिति- 
स्वास्थारं प्रज्ञो वहनत् हस्यितावतसमाधामवात्ता। धितीवे जो 
स्वास्थारं पूर्वात्तू।
चथ महलतीयं ग्रन्थं विषये—“विद्वानरस्व वचारति सिद्ध दत्तृ स्मरणं एवः दत्तं महलतीयव्रत प्रतिपद्धतिः। धच्चवच्चव-वेशः, विद्वतोवष्णु विद्वतोवष्णुपूर्वे धपम्”—दृश्य। “विद्वानरस्व”—
दलवर्य चचः (स० ९ ८ ४ ६) मचः प्रतिपद्म । तद्विगु दचने विद्वतोवष्णु पचः प्रवमपते ‘धचमवत्’ क्षणवातुवा्णि विन्न चारति;
कणिर्ब्रह्मेऽद्वारधपम्”—प्रतिपद्म । “धपम्”—प्रलयं (स० २ ६ ४ ६) दचनोन्नरम्। तचाचः विन्न विन्न चारति; प्रवम-
माया सल्लुलातीयपादे ‘चन्दरेवान्”—प्रतिपद्म ।

चय ग्रामवर्तभो विन्नवर्य दर्मयति—“धर्म वेदीयं पदिनहीस्य
विन्नः प्रवमाय, चरित घंटवातः दत्तं ‘क्षणवातुमया घंटिवान्,
विन्नोऽवष्णु विन्नोऽवष्णुपूर्वे धपम्”—दृश्य। “धर्म वेदीयः”—
दलवर्य चचः (स० १६ १२ १५ ६) प्रवमेश्वरयपि विन्नितः, तस्य-
चापि विन्नाचरी; रक्षाचार विन्नाचार ममोऽवष्णुति परवति, प्रवचुते-
भावसः। तद्विद मचन्तलं विन्नवर्यस्वादर्णात् विन्नवर्यशविनम्म ।
“चरित्”—प्रलयं प्रवमायः (स० १ १५ १ २) अस्मविन्नवान्;
चचन्वाचिन विन्नवर्य गर्भात्।

चय तिन्नु धामाध्यं धचनुलवार्यमि दर्मयति—“चहविन्नेता,
लं बोम क्रतुभि; विन्नवर्य दत्तं ध्यामा पञ्चुताय”—दृश्य।
“चहविन्नेता”—दृश्य (स० १ २ १ ६) प्रवमा धामाय, “लं बोम—
दर्श्य (स० १ २ १ ५) विन्नितः, “विन्नवर्यः”—दृश्य (स०
१५ ६) विन्नितः। प्रवमेश्वरयपि एतां विन्नवर्यविश्वासुलितम्।

प्रवमायारेव विन्नः दर्मयति—“धच्चदिन्याय वायुतेवं चे वहल-
तीयः प्रवमायो, एवं विन्नवर्यमद्वारात्तथ दर्शितं पच्चमायो, विन्नवर्ये
चनिति विन्नवर्यमद्वारात्तथ धपम्”—दृश्य। “धच्चदिन्याय”—प्रलयेऽस्मि—

५५
वेतान्स: (चं ४.५८.१.२); "वस्तुनिह दन्तवानम्"—दत्ति दितीय: पादि च वर्णात्। तथा "वेष ज्योति:"—दत्ति दत्ति: पादि: । तथा "क्रमाक्ष:"—दितिववर्षात् भवं प्रमादो दन्तवानुहुप्तिकुलवान् ॥

विन्दुदर्गिणारां सुन्तं विषये—"दशक सोमि सोमापि भिक्षु भिन्नि सूति च; ज्ञोषा स्त्रेष्ठूपदा हस्तेनि हस्तेन्द्र: हितियः क्षिप्रे हितोदयार्थो रूपम्"—दत्ति । "दशक सोमस्म्"—दाक्षिण्य सूति (चं १. १२.) "ज्ञोषा:"—दाक्षिण्या हिदीयाचिता हस्तेन्द्रुकयुक्ते पादि: । तथा हस्तेनेतिववर्षात् हस्तुप्रकारमि मञ्चिन् ॥

चय निवेयाचितानां स्तोत्रियाशुच्यो: प्रगाधयो: हस्तक्षामस्वयमकृ शिष्टे दर्श्यानि—"ला सिद्धि हवामहे, लं श्रेष्ठि चेत्य हति हस्तं भवति; राज्येऽहि हिदीयेहि हिदी: यहस्ताः क्रियां हस्तस्मि"—दत्ति। "ला सिद्धि:"—दत्ति (चं ६.५४.१.२.) हस्तक्षाम्ब पार्श्वमथुरा: श्लोका: प्रणाम: । "लं श्रेष्ठि:"—दक्षिणेण प्रणामः (चं ५. १२. ६, ५.) प्रबोध प्रणामे हस्तक्षामुमुखं पूज्यदीर्घं भवति । प्रय हस्तक्षामयस् हस्तक्षामस्वयमानान्त 'बाल्यं' हस्तक्षामस्वयमविशिष्टकृ तदुभमं योक्ष्यम्; हिदीय्यक्षायशो हस्तक्षामस्वयमिलायाय तत्सिद्धिं विनियोजितम् । चयं हस्तक्षाम्यान्त हिदीयाचितो शिष्टम् ॥

पदेवमित्रा हस्तयुक्तानें शिष्टे दर्श्यानि—"यहात्साहि (चं १०. १४.६.) यायायुथम्"—दत्ति। प्रबोध: हस्तक्षायसा प्रथो विहित: तलाक्ष्युपातम् ॥

चय प्रमादात्ते हस्तक्षामस्वयमकृ शिष्टे दर्श्यानि—"समयं घृणवत् ग्रस्ति शामम्मानवो, यथेको भवेत् यद्य गु हः प्रभावबंदिति राज्येऽहि हिदीयेहि हिदीयाचितो रूपम्"—
दृष्टि। "उभयम्"-दर्शादिवी दशस्यामविभुज्यामानः प्रसादः
( सं ० ५० ११. १. २.) उभयवंशस्क कोर्षेः सोयसिकंणायते—
"चय" चतुर्थिः दिने 'यत्' कार्ये मारीतु, 'दशक' कार्ये मेहम्;
'यु' च यद्भिः "ह:" पूर्वंयः कार्ये मारीतु, तदवर्तिणां कार्ये-
दयम्। 'वर्षकयत' ग्रुत भासि०। दृष्टि समबंगतस्यामान वर्षवा-
दिलस्यांष। भारत देवादि पूर्ववर्त।

सूक्ष्मते पूर्ववदेश्यतः किंशु दर्शवति—"वा भूमु वाजिनं
देवपुष्ट समिती ( सं ० १०. १७५.) ताकाःशुषः"—दृष्टि। ताकाः-
देवतात्वकस्य सूक्ष्मविशेषस्य प्रवश्चेषणं विविधतादुसारारौरी-
पयोक्ष्यादेश्यतलम्। १।

दृष्टि श्रीमातायाज्याः विशेष्टते मार्गायी वेदार्थप्रकाये
ऐतरेयायाज्याः चतुर्पशिष्यायां भवमायायाये
( विंगाभाये ) दत्तियवः। खण्ड: ॥ १ ( ११ ) ॥

यात जतिरत्नमाः वा परमेति सृष्ट कर्मशानि
कर्षणी पराच दृष्टि दशाख्यत्र हितीयेश्चन हिती-
याज्यात् किं प्रवश्चेषणं देवते हेतुम्। तदविश्वनं
मा प्रवश्चेषण। सततिः समिति वेदाख्यवतं प्रतिपदा-
नुसारौ वाहितेश्चन हितीयेश्चन हितीयशायः
रूपं मुदु व्य टेवः सविता हिरण्येिर्ति साविन्द्र मूदुः-
वदू हितीयेष्ठनि हितीयख्याठो रूपः ते हि वायु-
पृथिवी विष्णुभुवििति वायुपृथिवीयम् सुजनपणो-
विषयो बना्रीयत इवनवेद्य हितीयेष्ठनि हिती-
ख्याठो रूपं 'तत्त्वथं सुवृतं विष्णुनापसुखा-
भवं 'तत्त्वथं हरी इस्वरावश वृष्णसू मुति वृष-
ख्याठो हितीयेष्ठनि हितीयख्याठो रूपं 'वायुं-
वो रण्यं विश्वं विष्णु मिति वैश्वदेवं 'वृष्णा
केतुर्वज्तो वा महायतेिति वृष्णख्याठो हितीयेष्ठनि
हितीयख्याठो रूपं 'तदु शार्यत महीरसो वै
खण्यं लोकाय सत मासतं ते ु आ हितीयेष्ठनि
द्वितीय वेदावराग्व मुख्यसि तान्वा एतहायाति
मानवो द्वितीयेष्ठनि सूक्ष मर्यायतू ततो वै ते प्र
वष्ण मन्यानुः प्र खण्गं लोकां तदाद्वेदेवसु द्वितीये-
ष्ठनि शान्ति 'वायुं 'संस्कर्ष भ्राष्टैे 'खण्यं राजसानु-
स्थायिं 'पृष्णस वृष्णो विष्णुस सु सह इवमाणि-
मात्रसब प्रतिपद्यु वृष्णख्याठो द्वितीयेष्ठनि द्वितीय-
स्थायिं 'रूपं 'वृष्णो शरार्य सुन्वाय बेवसं मुति
मातं 'वृष्णख्याठो द्वितीयेष्ठनि हितीयख्याठो रूपं
जातवैद्धसे सुन्वाय सोम मिति 'जातवैद्धसा-
च्यता यशोऽन वर्तत जातवेदस सिति जातवेदक्ष्णं 
वृष्णवत् दितीयेश्रिन्ति दितीयस्वाक्षरो रूप मन्नो 
रूपम् ॥ ४ ॥ (३२) ॥

इत्येवेतरायण: चतुर्थंशिल्कायां पञ्चमोऽछाययः ॥५॥

चुङ्कामाय दण्यखृपोऽपैंत विष्णु दर्शयति — "यत ज्ञातितामा 
या परमेति भुतं; जाति दण्यखानि तेजश्री पराण ध्रति ह्रास-
वत्, दितीयेश्रिन्ति दितीयस्वाक्षर रूपम्"—ध्रति। "यत ज्ञाति:
—पञ्चमनुष्योऽति ( सं ६, २९ ) "अवि दण्यखानि"—ध्रति दतो-
वश्च कहतमृग्युः पादः। तथ दण्यखृपो विष्णु हस्तमे न पादः।

पाय वैष्णवग्लानतोवयोध्यापुरब्रह्मासमस्तं च विन्यायत—"विष्णु देवश्च नेतृदामातिवर्मनेऽस सा विष्णुवें च सत्यति 
सिति वैष्णव खलिप्यस्त्रेष्टि; वार्षिकाश्रि दितीयेश्रिन्ति 
दितीयस्वाक्षर रूपम्"—ध्रति। "विष्णु देवश्च"—वळेश्वरः 
( सं ५, ९०, १ ), "तमावितु"—ध्रति वेष्ट स्त्रि ( सं १, ४२, 
२०,११ ); सोन्य ब्रह्मसुतो गुरुभश्वासमस्नो वैष्णवस्वामस्त 
प्रतिपाद्यति। "या विष्णुवेशः"—देवश्री दशः ( सं ५, ५२, ५-४ )
तस्मातुः। तत चह्योवृक्षासमस्तभ:।

कुमारां पश्चात् पश्चात् दर्शयति—"प्रकुः य देवः सतिता हिरस्क। 
ध्रति सावित्र सूर्यस्च, दितीयेश्रि दितीयस्वाक्षर रूपम्"—
ध्रति। पश्चिम दण्याधी राधिष्यस्य ( सं ६, ७२, १ ) जापं 
वाजिन राष्ट्रवत् रविष्यात् राधिष्यस्त मन्तिः।
चूकारं लिक्नें दर्ष्यति—"ते ति बाबालोचनी विष्णुस्य- 
बेगति बाबालोचनीयं; सुजलाची विचारे पत्तानीत अल्पम्बलं, 
हितोऽसस्म वितीयस्यांनां रूपम्"—दति। चर्कानूने लातापण- 
वीयोंचे सुंमे ( चौ २ १२०.) "सुजलाची"—द्वेषः प्रयासमाया स्थ- 
सूतीयः पादः। तत्तवाच; पद्म सुगमात्मानातु मन्दतंस्मिरि।

चूकारं लिक्नें दर्ष्यति—"तद्भवं तुहऱे विश्वासः 
दच्चायं; तथां इती दश्यवाहः वर्षेषु दृष्टि वर्षेषु, 
हितोऽसस्म वितीयस्यांनां रूपम्"—दति। "तद्भवम्"—दति चुतु 
सन्मुद्रस्यांक्यम् ( चौ २ १२१.), प्रयासाचा चापसुतोति 
"तचनुः पिभम्या चम्यः"—द्रिष्टिगत्वात्। तशीर "तचनरी"— 
दच्चादिङ्गसूतीयः पादः; ताशिर्मुद्रस्यु दृष्टि वर्षेषु 
हितोऽसस्म हस्तारे।

चूकारं लिक्नें दर्ष्यति—"यद्यक सो रष्य विधपतिः विष्णु 
सिति वेद्येभूय; हवा देन्त्रपंजार या महामयेति वर्षेषु, 
हितोऽसस्म वितीयस्यांनां रूपम्"—दति। "यद्यक"—दच्चादिसूती ( चौ २ 
१२०. ८२.) "दच्चायो दिनो वर्षेषु"—द्वेषः पव्वलन्वरीवान्वचातुरु 
दच्चायेचम्। "हवा देन्त्रु"—दति एवः प्रयासमाचार्यायः पादः; तत्त 
वर्षेषु विश्वासः मन्दः।

तद्दतीत् सूचे प्रयासति—"तद्यु प्रयास भक्तिः वे खर्कः 
लोकाय स्थत मातद; ते इ स्त्रो त्तीयो त्तीयी 
देबालाग्नि सुब्रम्यः; तानां प्रत्याल्पात्तो मानवो दितीयेचिनि मूह 
मयूरस्यवत्; ततो वे ता प्र यद्य मण्जानां प्र सूर्यो लोकः; तद्दतीत 
हितोऽसस्म विद्येशम्यं मयंति, यद्यक प्रमालै; हस्तं लोकात्मानालै॥ 
—दति। "यद्यक यो रष्यम्"—दच्चादिसूती सूतं ( चौ २ १२, ) 
"भार्योत्तमः गार्योत्तम वन्हणिः प्रयासमादिश्वगतज्ञम्।
वध महामयं? प्रति तदुष्टः—हर्ष बद्धात्मात्मिकिरो सहस्वयं; जगापैं तस मनुष्यां सुभवः । तदा ते महामयो यज्ञां यज्ञां यज्ञां तथ एदङ्कारवर्ष द्वितीय महसुलसानिति। तत्व सर्व द्वितीये द्वितीयेन धन्याभासानुसारे क्रम तथि यज्ञ पदितत्त्व मिति मानसाला सुनावित। । तदनां याध्यात्मनममः विषयाननः कृत्यवक्यं 'तां' पञ्चसन्तको महास्वात् "यज्ञां तथा। पञ्चसन्तको यज्ञां यज्ञां यज्ञां यज्ञां यज्ञां यज्ञां। 'तात्' सूचिप्रभावः तेष महामयो 'यज्ञ प्रजाननं' यज्ञ प्रजाननं प्राप्तत्वम्। । तपस्यायम् अग्निष्ठाय तथ प्रजाननं । तत्काले द्वितीयेनेकेतस सूचक गंगेन यासो भाससत् यज्ञ: प्रजानसतो भासिति, अग्निबन्धनते ।।

ब्राह्मनस्त्रकु प्रतिपदि शिश्रु दर्शयति—"पञ्चक्षर हुष्टो विषय पञ्चक्षर मो वस्त्र हि द्वाराब्रह्मात्मताः प्रतिपद्। सुभवः, द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन। तथा (सं० ५८१-५८२) "हुष्टः। प्रतिरूपात् चालिन कुष्टिकः। ।

मायातन्त्राय द्वितीयस्मि दर्शयति—"कघे गंगेन समस्व वेयस्व द्वितीय प्रति मायां; कग्धुः, द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन। पत्र प्रयामया महास्वाच्छि द्वितीयपारि "प्रभारा महास्वाच्छि। प्रतिरूपात्त चालिन सूत्र (सं० ३० १, २०४) मायातन्त्राः। कग्धुः द्वितीयस्मि भाष्माः। ।

आत्वेद्याया महुतलं विश्रु दर्शयति—"आत्वेद्ये क्रम वाम सोम मिति (सं० १० ५५ १) आत्वेद्यासुता। प्रतिरूपातरस्मा स्त्रीप विषयबन्धवाद्वुतलम्। ।

सुकान्ताये शिश्रु दर्शयति—"ग्रन्थं श्रवत् जात्वेद्ये मिति जात्वेद्ये; कग्धुः, द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन द्वितीयेन। जात्वेद्येव विश्रावतालां कार्त्तिकः (सं० २० ५) विस्तारम्। ।
प्राप्तिः प्रामाणिकताओऽकारः || ८ ||

श्रीमान्यावाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थसङ्के एवंरामयाश्रयः चतुर्दशिकायां संग्रहाये

वेदार्थसङ्के प्रवक्तायें तत्त्वो चाँदे निवारयान्।

पुनर्धार्यचतारे देवादृश विषयातीतसङ्खेष्ठः।

श्रीमान्यावाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थसङ्के प्रवक्तायें एवंरामयाश्रयः चतुर्दशिकायां संग्रहाये

देवा वै षट्(१)। प्रजापतिवैं सोमाय राष्ट्रे अष्टी(२)। ज्योतिर्गृहायुष्टी(३)। प्रजापति: षट्(४)।

पञ्चवै चतवारिः(४) || ८ ||

देवा वै, बालसङ्ख्या, प्रजान्य दूरोदयां राजाः || ८ ||

|| इति चतुर्दशिकाय बोध्यां ||

(१) २४५, २५५, २६१, २६६, ४०० यौ (५०-५०-५०=८० खं)।
(२) २४५, २५५, २६६ यौ (१०-१०-१२=३२ खं)। (३) २४५, २५५ || इत्यादि।
BIBLIOTHECA INDICA:

A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

NEW SERIES, No. 874.

|| प्रतापवाद्यम् ||
|| सार्याचार्यज्ञानवेदार्भाष्क्रामाचार्यसिद्धिम् ||

THE AITAREYA BRAHMANA
OF THE RIG-VEDA,

WITH THE
COMMENTARY OF SÁYANA ĀCHÁRYA.

EDITED BY
PANḍIT SATYAVRATA SÁMAŚRAMÍ.

VOL. III.
FASCICULUS I.

CALCUTTA:
PRINTED BY M. N. SARKÁR,
AT THE SATYA PRESS, 16/1 GHOŠ’S LANE,
AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET,
1896.
**LIST OF BOOKS FOR SALE**

**AT THE LIBRARY OF THE**

**ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,**

**No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,**

**AND OBTAINABLE FROM**

**THE SOCIETY’S AGENTS, MESSRS. LUZAC & CO.**

**46 GREAT RUSSEL STREET, LONDON, W. C. AND MR. OTTO**

**HARRASSOWITZ, BOOKSELLER, LEIPZIG, GERMANY.**

---

Completely copies of those works marked with an asterisk * cannot be supplied — some

of the Fasciculi being out of stock.

**BIBLIOTHECA INDICA.**

**Sanskrit Series.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Fasc.</th>
<th>Price</th>
<th>Notes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Advaita Brahma Siddhi, (Text) Fas. 1-4 @ /6/ each</td>
<td>Rs. 1</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Agni Purāṇa, (Text) Fasc. 2-14 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Altareya Aranyakas of the Rig Veda, (Text) Fasc. 1-5 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Altareya Brāhmaṇa of the Rig Veda, (Text) Vol. I, Fasc. 1-5 ; Vol. II, Fasc. 1-5 ; Vol. III, Fasc. 1 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ānu Bhāṣyam, (Text) Fasc. 1-2</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aphorisms of Śāṇḍilya, (English) Fasc 1</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ashtāsāhasrikā Pragyāpāramitā, (Text) Fasc. 1-6 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Āśāvadvāyaka, (Text) Fasc. 1-5 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avadāna Kaivalya, (Sansk. and Tibetan) Vol. I, Fasc. 1-5 ; Vol. II, Fasc. 1-4 @ /1/</td>
<td></td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bhāmati, (Text) Fasc. 2-8 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brahma Sūtra, (English) Fasc 1</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brihadāranyakūya Upanishad (English) Fasc. 2-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brihaddevatā, (Text) Fasc. 1-4 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Brihadāranyaka Purāṇa, (Text) Fasc. 1-5 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chaitāyā-Charodraya Nataka, (Text) Fasc. 2-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chaturvarga Chintāmani, (Text) Vols. I, 1-25 ; III, Part I Fasc. 1-18, Part II, Fasc. 1-10 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chhēndogya Upanishad, (English) Fasc. 2</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Hindu Astronomy, (English) Fasc. 2-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kāla Mādhava, (Text) Fasc. 1-4 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kātantra, (Text) Fasc. 1-6 @ /12/ each</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kāthā Sarit Sgāra, (English) Fasc. 1-14 @ /12/ each</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kūrma Purāṇa, (Text) Fasc. 1-9 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Lalita Vistara, (Text) Fasc. 3-6 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Ditto, (English) Fasc. 1-3 @ /12/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Madana Pārijāta, (Text) Fasc. 1-11 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Manutikā Saṃgraha, (Text) Fasc. 1-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Mārkaṇḍeya Purāṇa, (Text) Fasc. 1-4 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mārkaṇḍeya Purāṇa (English) Fasc 1-4 @ /12/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Mimāṃsā Darśana, (Text) Fasc. 3-19 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nārada Smṛti (Text) Fasc. 1-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nyāyavārttika, (Text) Fasc. 1-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Nirukta, (Text) Vol. III, Fasc. 1-6 ; Vol. IV, Fasc. 1-8 @ /6/each</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Nitisāra, or The Elements of Polity, By Kāmandaki (Sans.) Fasc. 2-5 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nyāyabinduṭikā, (Text)</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nyāya Kusumāñjali Prakaraṇa, (Text) Vol. I, Fasc. 1-6 ; Vol. II, Fasc. 1-3 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pariśishta Parvan, (Text) Fasc. 1-5 @ /6/ each</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BIBLIOTHECA INDICA: A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

Published by

THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New series Nos. 874, 878, 879, 881, and 882.

THE AITAREYA BRAHMAṆA

OF THE Rg-VEDA,

WITH THE

Commentary of Sāyana Āchārya.

EDITED BY

PĀṆḌIT SATYAVRATA SAMĀṆŚRAMI, Associate Member of the Asiatic Society of Bengal; Editor, Author, Commentator, Annotator, Compiler, Translator, & Publisher of different Vedic Works &c. &c.

VOL. III.

Calcutta:

Printed by M. N. Sarkār, SATYA PRESS.

1896.
|| ऐतरेयब्राह्मणम्  ||
( पुरुषोत्तम )

भगवान्यायाशाचार्यंज्ञत-‘वेदार्थप्रकाश’-नामभाष्ययुतम्।

कवितेश्वरायायितिकसमितेर्युतमः अवेचयः च,
सामवेशस्वस्ववर्ततथामन्निषयः
यवामति संशोध्य सश्चरिक्या च सम्प्रादितम्।

|| दशपंचमः  ||
( पथमधुपक्षिताय: )

कलिकाताराजन्तग्राम,,
१८५१-संवतःमायां सत्यांलेल्य वर्त्ती सुरुःस्मितम्।
<table>
<thead>
<tr>
<th>पंचम</th>
<th>श्लोक</th>
<th>चरण</th>
<th>श्लोक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पारिपालन</td>
<td>411</td>
<td>40</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>विवेकात्मक</td>
<td>407</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>तद्विभावक</td>
<td>181</td>
<td>186</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>नेतृत्वविचार</td>
<td>182</td>
<td>14</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>पति</td>
<td>194</td>
<td>17</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>पल</td>
<td>160</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>बहुराविष्टी</td>
<td>403</td>
<td>60</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>गीतिक</td>
<td>288</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>घुमानुवन</td>
<td>258</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पद्मश्रीपरार्धखेड़े विकल्परार्धखेड़े पदार्थी खुः, तानि लाभार्थ मनपेख़े मनिम्झरनायासोध्यानीति घम् ॥
সম্পাদকোপত্ন:।

পদেপদ খলু পদ্মমণ্ডপচিত্রকাদযাস্থিতে ঐতিহ-বতীয়ীয় ভালতততুর্ভাবায় হাদকাহিদিন: সমাবারাত; ততোভাবেনৈবত প্রতিষ্ঠানিতবিষ্ঠিতিত; প্রদ্যুম্বেত্তানাতীতৈ ত্রৈব মন্ত্রমত্রাণায়বিষ্ঠিতেওপাদে; ততঃ পশুমিত্রায়ী: প্রধানতীত হোমযোগ্যহ্যনার মূলক্ষণ বর্তমান;

তদীতঘটনায়মানীত: পশুমিত্রায়ী: একাধিকগাত্র-বর্গসৃষ্টিবিষ্ঠিতায়চারী পর্যায়পরিবর্তিতায় পর্যায়পরিবর্তিতায় পর্যায়পরিবর্তিতায় পর্যায়পরিবর্তিতায় 

ইহ হি পর্যায়পরিবর্তিতে মিঠাবিষ্ঠিতায় হি (১২৮-১৩৪ পৃ) ১২৮-১৩৪ পৃ)
বাঙ্গলায়না মুড়াড়ুরে; তত: (১৩৫-৪৯৪ পৃ) ১৩৫-৪৯৪ পৃ) কৃষ্ণ-পাদীতা প্রবন্ধগাত্রিবিষ্ঠিতে এবং সম্বন্ধে মুণ্ডা মুণ্ডা সম্বন্ধিত তত্তবারোধ, বিষ্ঠাহিতে পর্যায়পরিবর্তিতে স্মৃতিসমগ্রায় মূল

ধর্মনীয়মতের মহাকায় মেনেসতি। চল পর্যায়পদবিষ্ঠিতায়পি (১২৫ পৃ) এবং

বিষ্ঠায়তাই।

সম্পাদনী শ্রীবস্তবমতস্থমা।
সংঘ ১৫৫৩।

(সম্পাদক:।)

Digitized by Google
॥ सैनिताभसूची ॥

चतुर्दश ् प्रथम चरणम् ।

dv । एकदीष्ट । भाषाः तत्त्वास्थः नित्यम् ।

dvi । एकदीष्ट । भाषाः चर्चास्थः नित्यम् ।

॥ परिश्लेष्टसूची ॥

॥ प्रथम प्रवर्तनसूची ॥

(२१) प्रथम प्रवर्तनः ।

ः । एकदीष्ट । भाषाः तत्त्वास्थः नित्यम् ।

॥ प्रवर्तनसूची ॥

* प्रवर्तनसूचीः भारादिविषयः साक्षात् पूर्वामः
(22) पञ्च हिन्दीयाध्यायः (हाद्धाप्रेम चतुसः)  81
तत्त्र प्रथमः खण्डः (पञ्चमाधिनिधिपुप्पम्) "
पञ्च हितीयः खण्डः ("")  82
पञ्च अद्वीयः खण्डः ("")  83
पञ्च चतुथः खण्डः (पञ्चाधिनिधिपुप्पम्)  84
पञ्च पञ्चसः खण्डः ("")  85
पञ्च पञ्चः खण्डः ("")  86
पञ्च नवः खण्डः ("")  87
पञ्च दशः खण्डः ("")  88

(23) पञ्च हितीयाध्यायः (हाद्धाप्रेम चतुसः)  89
तत्त्र प्रथमः खण्डः (वसमाधिनिधिपुप्पम्) "
पञ्च हितीयः खण्डः ("")  90
पञ्च चतुथः खण्डः (वसमाधिनिधिपुप्पम्)  91
पञ्च चतुथः खण्डः ("")  92

(24) पञ्च हितीयाध्यायः (हाद्धाप्रेम चतुसः)  93
तत्त्र प्रथमः खण्डः (वसमाधिनिधिपुप्पम्) "
पञ्च हितीयः खण्डः (क्रस्तोमवेषः)  94
पञ्च चतुथः खण्डः (द्रमाधिनिधिपुप्पम्)  95
पञ्च चतुथः खण्डः ("")  96
पञ्च पञ्चसः खण्डः ("")  97
पञ्च पञ्चः खण्डः ("")  98

(२५) ध्व प्रवक्षणः ... (चक्रिकौषाणः) ... १५३
तत्र प्रथमः खण्डः (।चक्रिकौषाणः) ... "
ध्व हितियः खण्डः (।तत्र कविकौषाणः) १६७
ध्व द्वितीयः खण्डः (।तत्र भावनानां) ... १७१
ध्व प्रत्येकः खण्डः (।तत्रादुविद्विदोविदादि) १७२
ध्व चतुर्थः खण्डः (।तत्रीद्विदोदक्रस्तो) १८२
ध्व प्रथमः खण्डः (।चक्रिकौषाणः) ... १८१
ध्व स्तंभः खण्डः (।बाङ्गिकतकिविवं) ... १८५
ध्व प्रथमः खण्डः (।संभवमिनर्तीयः) ... २०२
ध्व नवमः खण्डः (।प्रवद्धि: कर्मच्याम्) ... २०६

(२६) ध्व प्रबन्धः ...
(जावस्रुत्कल्पः) ... २११
तत्र प्रथमः खण्डः (।बांध्यवपुर्वस्यः) ... "
ध्व हितियः खण्डः (।चक्रिकौषाणः) २१५
ध्व द्वितीयः खण्डः (।सुभेद्रपर्वतकृष्णः) २१५
ध्व तीर्थः खण्डः (।सुभेद्रपर्वतकृष्णः) २१५
ध्व हितियः खण्डः (।चक्रिकौषाणः) २१५
ध्व द्वितीयः खण्डः (।स्त्रियाणुस्वरुपः) ... २१७
ध्व तीर्थः खण्डः (।तत्रादुविद्विदोदक्रस्तो) २१७
ध्व प्रथमः खण्डः (।प्रवद्धि: प्रविधानः) ... २४२
ध्व प्रथमः खण्डः (।सम्भवः प्रविधानः) २४६
(२८) पाद चतुर्थाध्यायः ।। (हृदार्निक्षष्ठम्) ।। १८६
तस्म प्रथमः खण्डः (प्रातःक्रमितविज्ञानानुसारः) ।।
पाद द्वितीयः खण्डः (प्रातःक्रमितप्रशिक्षिताध्यायः) २६१
पाद तृतीयः खण्डः (माधवद्विने सवने साधारण- 
मानसूत्रम्, प्रशिक्षिताध्यायः) ।। २६४
पाद चतुर्थः खण्डः (साधारणसवने साधारणमान- 
सूत्रम्, प्रशिक्षिताध्यायः) ।। २७०
पाद पञ्चमः खण्डः (समन्वयसाम्यादिकवतः) २७७
पाद पाँचः खण्डः
पाद सातमः खण्डः
(प्रक्षेपितोभिः हृदार्निक्षष्ठम्) ।।
पाद चतुर्थः खण्डः (प्रवीणगुप्ते साधारणमान- 
सूत्रम्, प्रशिक्षिताध्यायः) ।। २८०-३००

(२८) पाद चतुर्थाध्यायः ।। (विविधसंग्रहवतः) ।। ३०१
तस्म प्रथमः खण्डः (संप्रदेशः माधवद्विने- 
श्रीमाकर्मः) ।। ३०१
पाद द्वितीयः खण्डः (सम्बन्धशृंखलायः) ।। ३०४
पाद तृतीयः खण्डः (सम्बन्धाः विचारः) ।। ३०१
पाद चतुर्थः खण्डः (साधारणसूत्रम्) ।। ३०४
पाद पञ्चमः खण्डः (साधारणप्राप्तः) ।। ३२२
पाद षष्ठः खण्डः (सूत्रप्रविच) ।। ३२८
पाद सातमः खण्डः (सूत्रप्रविच) ।। ३२२
पाद षष्ठः खण्डः (धिङ्कः) ।। ३२५
पाद अष्टमः खण्डः (साप्तसंततविशारः) ।। ३५२
(২০) পঞ্চামাধ্যায়: ... (সিদ্ধান্তব্যাখ্যা) ... ১৫০
পঞ্চাভ্য: খণ্ড: (হোতিশিব্য) ... "
পঞ্চাভ্য: হিন্দু: (মেহারশ্চিব্য) ... ১৫১
পঞ্চাভ্য: ভিন্নী: (ব্রাহ্মণশ্চিব্য) ... ১৫২
পঞ্চাভ্য: চতুর্দশ: (হোতিশিব্য) ... ১৫৪
পঞ্চাভ্য: পঞ্চাভ্য: (সিদ্ধান্তব্যাখ্যা) ... ১৫১
পঞ্চাভ্য: পঞ্চাভ্য: (সমাপ্তিব্যাখ্যা) ... ১৫৪
পঞ্চাভ্য: পঞ্চাভ্য: (সন্তি বিশ্বাসিতা) ... ৪০২
পঞ্চাভ্য: পঞ্চাভ্য: (নতুন বিশ্বাসিতা) ... ৪০৪
পঞ্চাভ্য: পঞ্চাভ্য: (স্বীকারচাও শ্রদ্ধা) ... ৪১৪

|| পঞ্চাভ্য: যাত্রিকাশ্চব্দসূচী ||

<table>
<thead>
<tr>
<th>পঞ্চাভ্য:</th>
<th>পঞ্চাভ্য:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>মূলস্থস্থ (সকাতরদি)</td>
<td>১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>(থর)</td>
<td>১৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিষয় (নেত্র)</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>১৫৬,২০০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>১৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবাদ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবাদ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবাদ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবাদ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবাদ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>পঞ্চাভ্য:</th>
<th>পঞ্চাভ্য:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্ববিদ্যালয়</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রী:</td>
<td>ভাষা:</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>অল্পাকাশমূল্য</td>
<td>২৫৪, ২৩৬, ২১২, ২৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>অল্পাকাশমূল্য</td>
<td>১০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>১০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪, ২১২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>অধিভাষণ</td>
<td>২৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>वाक्य</td>
<td>प्रा.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>पाच</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रताप</td>
<td>१५०८</td>
</tr>
<tr>
<td>শব্দ:</td>
<td>পাতা</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>চলাগনন্দন</td>
<td>১১১</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রিন্দী</td>
<td>১৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্র</td>
<td>১১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রগ্রেষ্ম</td>
<td>১৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাযান</td>
<td>১১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রনীল</td>
<td>১৪৮,২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রোদ্যাম</td>
<td>২৬৪,২৭১</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রীশ</td>
<td>১৫৪,২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রিয়াম</td>
<td>১৫৪,২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রিয়ামাগ</td>
<td>১৫৪,২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রমা</td>
<td>১৫৪,২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রপরিশ্রম</td>
<td>১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রপরিশ্রম:</td>
<td>১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রনদীক</td>
<td>১৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রনাধ</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রবৃত্ত</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রবহু</td>
<td>১৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্র:</td>
<td>১৪৩,২৪০,১৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রবল</td>
<td>১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রপরিবিধ:</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রবাচন</td>
<td>১৫০,১৬৫,১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রবিয়া</td>
<td>২২৪,১৬৫,১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রব্যাপ্ত</td>
<td>২২৪,১৬৫,১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রমাত্র</td>
<td>৭২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রমাং</td>
<td>৪৫৩</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রজণ:</td>
<td>১৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রকৃষ্ণ:</td>
<td>৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রপুর্ববিষ:</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রচাঁদ</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাকাশ</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাম</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাসে মিলন:</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাসে মিলন:</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাসে মিলন:</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাসে মিলন:</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>চন্দ্রাসে মিলন:</td>
<td>২২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>শ্রেণী</td>
<td>নাম</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>বহুচিহ্নিত</td>
<td>কোমল</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>চোখ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>চোখচারী</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>চোখচির্য</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>বাণ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>বাণবন্দ</td>
</tr>
<tr>
<td>বছরঃ</td>
<td>জন্মঃ</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>১৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>কঠোরঃ</td>
<td>২২</td>
</tr>
<tr>
<td>বক্ষীষ্ণুঃ</td>
<td>৩৭,৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>সাধনাবিক্রমঃ</td>
<td>৩৮,৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাংলাবিদ্যালয়ঃ</td>
<td>৪০,৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বক্তঃ</td>
<td>৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>মিলনাবলীঃ</td>
<td>৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>তারিখসংকলনঃ</td>
<td>৩৭,৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>সত্যজিৎঃ</td>
<td>৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বসন্তঃ</td>
<td>৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>মিলনঃ</td>
<td>৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বসন্তানঃ</td>
<td>৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: হেমান্ত</td>
<td>৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৭৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>৯৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বদাতা: সর্বদা শীতল</td>
<td>১০০</td>
</tr>
<tr>
<td>মাহ:</td>
<td>গ্রহ:</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাক্ষিক</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বসন্ত:</td>
<td>৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>পুরীরাগায়:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ঘ্রিণ: ( বর্ধন: )</td>
<td>১৩৫</td>
</tr>
<tr>
<td>পীরা:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>পীরলিঙ্গ:</td>
<td>২১৪,২৮১</td>
</tr>
<tr>
<td>পীরমেঠারী:</td>
<td>২৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>পীরগীরা:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>পীরামূল:</td>
<td>১৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>পুলিতন:</td>
<td>১৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রত্যন্ত ( শক্তি: )</td>
<td>৩১৯</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>৪৪,৩০,৪৩,১২১,১২৪,</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রজ্ঞাপিণী:</td>
<td>২৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রত্যাহার:</td>
<td>১৯২,২৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রজ্ঞাপিণী:</td>
<td>১৯২,২৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রাচর্যম:</td>
<td>১৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রত্যাহার:</td>
<td>১৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবেদন:</td>
<td>২৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবেদন:</td>
<td>২৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবেদন:</td>
<td>২৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবেদন:</td>
<td>২৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিবেদন:</td>
<td>২৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২,২৮৪,২৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিক্ষান:</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>অংশ</td>
<td>বাক্যাংশ</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>বাক্য</td>
<td>(বানানবিভ কল)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(বার্ষিক যোগক্ষেপণ)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মেষপর্যায়)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মোর্চা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানববিক্রিয়া)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মহত্রাপতিক কাল)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(মানবনিতা)</td>
</tr>
<tr>
<td>গুরুবংশ</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>মুল্লানি</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বোধা (মেষপর্যায়)</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>নিঃশ্বর</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>নিঃশ্বর বৈদিক</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>নিঃশ্বর বৈদিক</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বীর মহান</td>
<td>....</td>
</tr>
<tr>
<td>বিষয়</td>
<td>পৃষ্ঠ</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্থাবন্ধ এবং বৈষ্ণববাদ</td>
<td>১৪১,১৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(বিষ্ণুবাদ)</td>
<td>১৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>(বিষ্ণুচর)</td>
<td>১৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>(বিষ্ণুচর)</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্থাবন্ধ এবং বৈষ্ণববাদ</td>
<td>১৫৭,১৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>(বিষ্ণুমার্গ)</td>
<td>১৬৪,১৬৬</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্থাবন্ধ এবং বৈষ্ণববাদ</td>
<td>১৬৬২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৬৮৪২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>১৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২০৭</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২১১</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>সংস্থাবন্ধ এবং বৈষ্ণববাদ</td>
<td>২১৭,২১৯২৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২২১</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২২৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৩৫</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>(সংস্থাবন্ধ)</td>
<td>২৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>মন্ত:</td>
<td>রহ:</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবারঃরমম</td>
<td>২৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধননা:</td>
<td>২৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবীর:</td>
<td>২৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবাইঃ</td>
<td>২৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>২৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>২৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>২৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবীর:</td>
<td>২৩৭,২৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবাইঃ</td>
<td>২৩৫,২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>২৩২</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>২৩১,২২৯,২২৭,২২৫,২২৩,২২১</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>২২৩,২২১,২১৯,২১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>২১৭,২১৫,২১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>২১৫,২১৩,২১১,২১০,২০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>২০৮,২০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>২০৩,২০১,২০০</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>২০০,১৯৮,১৯৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>১৯৪,১৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>১৯২,১৮১,১৭৯,১৭৭,১৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>১৭৫,১৭৩,১৭১,১৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধবন্ন:</td>
<td>১৬৭,১৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব</td>
<td>১৬৫,১৬৩,১৬১,১৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বুধব:</td>
<td>১৫৯,১৫৭,১৫৫</td>
</tr>
</tbody>
</table>

নাম: (বং) ১৪১ (পদ নিন্দ নিষেধ ১৫ ৫০ ১০ পলাতানগার নিবেদন)  
বং: ১৪০ (পদ নিন্দ নিষেধ ১৪ ৫০ ৯৯ পলাতানগার নিবেদন)

* একমতেরাই যথেষ্ট খানকে সুবাস:—“তি যা যাহ সন্তুত”—প্রথাগত (১৪৫,১৪৩৫)।  
প্ররস্পরের নামস্তে স্টিলি তু বিহিত এবং সামারাপাতি—“প্রবন্ধ: প্রথায় সম্পর্কের চাপ:  
কবরশি—সমাপ্তকার্যকরি, সমমসা দেখিরীতি, সমসা প্রতিদিন, সমবীরবীরক,  
সমসা প্রতিফলন, সমসা নিয়ন স্বপ্নপ্রশাসন সমাসাতী”—প্রতি তার তারা ৪.৫.৫।  
নামস্তে দর্শনার্থ বিচারণ এ সীমাবদ্ধ দর্শন (আনো সূত্র ১০ পারা ৪৪ সূত্র ১২ জাতী)।  
বৃত্ত চ তরু তে সং ৭.৫.৪ সাধ্য (এও কী সূত্র ১২৮৪)।  
“কারণ: স্টীলমাণ্ডলী হুথি: কিবলে, ‘তাহি’ কার্যার্থের মাত্র মাত্রনাঞ্চলে  
লাত নন্দ খুলিত করিঃ”—প্রতি চ সৌঃ বাস তরুণ (১৩৩ পরা)।
|| एतर्यप्राणःकः ||
|| भय पञ्चनपविन्नकः ||

(तर)

प्रवच्चत्रयायस्य प्रथमः चरितः।

|| ऋषि || विस्तृते ैव देवा। देवोत्तत्सृतीय महर्षिं
सदश लोको वैहूः सामः जगती फङ्गः। यथादैवत
मेनेन। यथास्तोम यथासाम। यथाकल्पसं राज्यन्ति ।
य एवं बेदः। यहै समानोदशी। तस्य त्रायमशाचार्यो कृपः।
यद्यपवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुवद्धुvad
भवतेति भवन चार्यस्ते यद्यकृपा भवति विद्यकृपा भवतेति भवन चार्यस्ते
संमाभवचार्यस्ते पृश विद्यपलः
विद्ययः पाप्स्राना भूल्या पाप्स्रान मप हऽते व एवं वेदः
तानुः ख्राणेवागर्भकः स नेव सृजनश् तानश्वा
भूल्या पश्चिमपाप्स्रान्त बद्रत्वा भूल्या पश्चिमपाप्स्रान्त तदा
श्रवाना मश्वत्वं मश्वत्वं यद्यकामायते व एवं वेदः
तद्भावः पाप्स्रानं अविगुलबादशः भृष्णुः पदा
हिनस्म्य पाप्स्रानं हऽते व एवं वेदः तद्भावितदशः
बद्रात्म्य भवति तदत्थे इहनि तद्यवयशी रूपः
वायववाखि वीतेये वायो वाखि शिवा दिव दृढ़शः
वायवेषा सुताना मा मिचे वर्षे व यः मशिनवा
भेष्ट दशुः मा मािशादिभि: दसुः सांविष्टीभिसेिसेिसेिसेि
हि: पिया सिवास्स्क्ष्माण्याः प्रवगः समानी
त्र्यः इहनि तद्यवयश्तः 1 तभि न तदा
मिद्रात्मि मद्ये 'वयः दृढ़शः सोमा इति मश्व
दश्यश्च दश्यश्च दश्यश्च दश्यश्च मिद्रा मेदीय एदेरीय
फ्युः प्रगाधः प्र नूनः मश्वयस्यात्ततिरित मश्वश्च
स्थः निरस्सवांस्ततो इहनि तृत्तीयश्चाः हृपः

* समानार्द्द्ये स, य।
ममििनेता। रवी सोम आतुभि: बिन्वन्धप वृति धार्या चच्युता न कि: सुदासो रवी परवसनरीरस्रिति मभरवतीय: प्रागाध: परवश्ववाश्वुतीये शहनि तृतीयांबाध्यो रवी वार्थमा मनुषो देवतातीत सूक्ष्म विवश्चूतीये शहनि तृतीयांबाध्यो रवी यदृ याव इन्द्र ते शत्यं बहिष्ठक यावदेश्यम शिक्षि वैभुव्य पृष्ठ भवति राजनरा शहनि दत्तर्ये शहनि तृतीयांबाध्यो शरं वहा-वानिति धार्माश्चुताभि द्वा शुरु नोन्यु मृति रथ-सार्थ योिि मनु निवर्णयति’ राजनरं श्रीनृत्र म-रायतने नेन्द्र विधातु गरवय मिति सामप्रागाह विवश्चूतीये शहनि तृतीयांबाध्यो रवीं ख मू मु वाजिनं देवतोत्त शिक्षि ताच्या रश्चुति: || १ ||

वीकेिशंय सम: ||

भिजलासुतेवेवतांसोमसाम स्मर्त्तंश्रकस तदापि वशाम्।
विद्धायासुतां स्मातु समाप्न स्मार्त्तांखसितिबिशेषदाश्व।
विद्धानि भििश्चि वदेव हीलाशाबेण स्रुव्यने तृषाय।
मध्यतत्तिे प्रतियतु-तृषी व धार्या: प्रागाधार तथेव सुसाम्।
निभिषववे दोहिवि: पुछ्योनियीनिस्त्रे ग-स-सामप्रासादः।
वाष्टातु सुखातु पूष्य सर्वे तु मिले चातु सातु मुहाभाजवते दस्स मयात्।
काःतोगां सैसन्हं ज्यातु हक्कवासंतवेत।
राजनर महाम् ज्यातु हक्कमातिरतवेत।
काःतोगां वदितजय स्मातु तृतीयाखिण्यकमात्।
चचेंद्र्यूषी निष्कासन: प्रमाणिक घायाश तात्लें च समाण मक्षाम्।
खातु प्रातः तबा जातवेदैव मध्ये कल्याण पायाशायांश्चूतीवः।

पब्ध साहासाहलवन्तब नवराष्ट्र तृतीय महानिष्कासनः—
“विषाणुवै देवा देवतास्तुतीय मन्त्रवृत्ति, थसदश्च दौनौ वैद्यनर्यां साम जगतीक्षणः”—दृष्टि। देवतासु मध्ये विषाणु देवा; खोमानं मध्ये सामोऽः, सामान मध्ये वैद्यनर्यां, कल्याण मध्ये जगती, तात्त्वात्त्वात्निन खतीयश्चार्यू निर्वाचनावधिः। यथावि प्रदेश चहृप्प्रधमस्ततीयपलायनानि रागुसारांभृ, दितीयथुरूर्याशादानानि बार्धालि; तद्बाहि रघुरात्र-रङ्कममासवर्थं साधारणे वैद्यपाठि-सामसंबन्धो विशेषस्तुतीवेदिहिः। सामवि वि रघुरात्रपक्षे वैद्यनर्यां साम हितीयलेन प्रस्तव्यते, प्रमो वैद्यपक्षात्तिजीतानि प्रशाधारकार्न्विन्याशकार जुष्ट्वरेण। वेदं स्वयं स्वयं—“यवानादि वेनेन यजात्वरीति य यजात्वरीति य एवं वेद”—दृष्टि।

उन्हें तरादीनां बैठिता पारसर्वतितिक्रय तन्वापाड़ैन सब्दो भवति।

एतताकः समवर्भं मनोवेदू पूर्ववख्यानि विधिमनवलिः—
“यदि समानन्दस्तत् खतीयश्चार्यू रूपं, यदारस्ययतेन नवराष्ट्रम्
पुनराद्यत् यत् पुनर्मिन्द्रस्त यद्वत्तयत् पर्यस्थवर्यत् विविधान-रूपं, बहुस्थि पदः देवता विशयने, यद्वि लोकोप्युदितो यद्वि-रूपं व्याख्यानं यत् तत् वितानि च। प्रतीयश्चार्यू इत्याशः”—दृष्टि।

चद्द: समाति; समाम चद्द; तुषा समातिश्च समाति
भागाय तत् ’समानदक्षम्‘; ताहायं प्रदेशाभिः, ततौ खतीय-श्चार्यू रूपं निरुपकम्, लिङ्ग निष्कासं:। भज्जायस्वेष्टिम् ’चाब्भर्वत्‘; चन्तायस्वेष्टिम् ’चाब्भवत्‘; पाठलखे युनः पाठ: ’युन-
राहूसम्'; पुनरपि नितरं 'हसं' नरसं 'पुनरिन्द्रस्त', सरविनिवी- बाहराश्रयं पुनःपुनरार्चनेन वा नरसंसाधिस्म। पुनराहसं पठितत्बैव पाद्यार्थितं; पच तु सराष्ट्रमात्रसेवित विशेषः। 'रलवत्र्'-फैति चालविमात्र मत्व विवध्धे। 'पर्यंतात्र्'-फैति यंवासंधनवत्र्। 'विवत्र्'-फैति निर्यास्त्रोपयत्र्। 'चन्द्राकपण्'-फैति चन्द्राकपणोपयत्र्; पूव्रं श्वरस्वेतय मन्वाव; बघवा पुनः वेचयं प्राणाध्यूतिसतिपादरावें तद्वियांद्यपरिद्रावयं वा। वरसमे पार्टे देवताया चनिधायं, शम्भोक्षफ्र व्रतं, वैद्यासाम्यायनं, जस्तो भ्यं जम्बितवं, भूताध्युतवीयोऽये: करोतिचारोस्तुद्दमावे वा। पुताति वर्षायं द्रतीयस्वात्रू रुपाय।

पदानी माध्यमं विचरे—"बुङ्का हि देवहार्द्वं। पार्ट्यं पचे रजसीरेवेत् ( सं ५७१.) द्रतीयस्वात्रू भाष्यं भवति"—फैति।।

तदेतस्वात्रू प्रमोधं माध्यमाविका माहं—"देवम् पै द्रतीयबो- नाना झणे लेख मायावान्य राखायंयवार्य; ते विषयानं ब्रह्म विश्वाय भवति वार्यं विषयानं भवति विषयानं भवति भवसं चार्यवाद्येऽरुपं शास्मवसंसंरुपेण वैद्यासाम्यायनम्"—फैति।

यदा देवा: द्रतीय महयुद्दाय तेन झणे लेख गतम्; तद्दानी महरुरा राखायं च 'तारु' देवान् 'भुुग्मयं झणेप्रस्वेशी यथा नभवति तथा 'चार्यवाद्यं' नितावरितवं:। तत्: 'ते' देवान्य- 

सुनारु प्रति 'विषयानं' विषयान्योपेता भवतेति श्रायित्या 'भवम्' क्रें इगुसतिवाविभेत्तथा: 'भाषयं' झणे प्राणाध्युतवं। विषयानं भवतेति वीर्यासंरुपोजियतावी, परायापितुस्तः बेदारावो वा। 'ते' देवा: यथानु चार्यवान्य दुरारु प्रति विषयानं शार्यं दर्श- 

वत्:। तत्साद्यार्चाणम् 'तद्' विश्वं रुपं वैद्यासम् शास्माध्यवत्,—
विश्वविद्यालयम् तथा वैदिक नाम सम्बन्धम्। वैदिकबिंबाणन प्रमाणित—“विवृत्यः पाणिनः भूला पाणिनः सप इति य एवं वेदः” दशित। वेदिता पूर्व नेव विद्यापित विवृत्य पूर्वपुः भूलापि पूवाहेणुद्धामध्यौवत्ता पाणिनः चप पुरुषित विनायकित।

प्रारंभिक वैदिकप्रायत्नसंवर्तना वल्ल प्रकट आदिपाषांकार्यस नाम—“ताल जानेवाग्यान, त सैव ज्ञानैः; तानम्मा भूला परिप्रेरणयात; यद्यप भूला परिप्रेरणयात, तद्यथा उल्लक्ष्यम्” दशित। देववापि कुलपल्प प्रसा भीरप: युनरांच ‘ताल’ देवानू ‘यजु’ प्रस्तादम्भाद्वेदवेद, न तु परिविमलित। पाणिनः तैमें: ‘संतत्वित एव’, न तु दूरे निरचीत। तद्धारी देवा: गर्भे-भ्यज्ञक्षराणि भूला प्रकट भागच्छत: तानम्मा परिप्रेरणयात:। यादेव साधा भूला परिप्रेरणयात; तक्षाक्षरापि पाठशालान्यायाना चतुर्धराना मर्मनाम सुम्मवान्।।

वैदिकबिंबाणन प्रमाणित—“श्रीति यथाव: विक्रमे य प्रामाण्ये य एवं वेदः” दशित।

देववापि ज्ञाने आपार भिन्नोक्तिक्रिया स्वर्तचित। “तक्षाद्वाः: पाणिनं अवियताद्वाः प्रस्तुतः पदा हिमस्वती” दशित। यादेवपुरुण: देववापि गाते परिप्रेरणो वस्त्रवित्त, तक्षाक्षरापि पाणिनं सध्यां सत्योखलाद्वेबपाण, ‘तक्षाद्वाः तक्षादेव कारणात् बुधिकोऽयस्म: ‘प्रस्तुतः प्रकटं पाणिने हिमस्वति” दशित। जानेवाग्यान प्रमाणित—“चप पाणिनः चौते य एवं वेदः” दशित।

युक्तिस्वारूपः गृहा प्रयात्माप्रविविधिनगमयित—“तक्षादेवतहः

स्त्रादायम् भवित द्विवेशरि द्वियस्वाखेऽ रूपम्” दशित।
य्यानाय ख्यातो महिमा, तथात् ‘श्रववत्’ ख्यानमश्रोपेतं “कुञ्ज पि”–प्रति धृतं (सं ५७४) दतीये दशमाण्यग्रंथं मवति। यद्यहवद्वजित पूर्वोक्षोज्जलासदिद महादक्षेरपेतं चुसं दतीयसाक्षो रूपम्।

पश प्रशगमसे विविष्टे—“वायवा यादि वीतवे, वायो यादि विषया दिव, सद। सत्व वायवेष्ट दुनामा, सा मित्रे वर्षि वय, मन्दिनावेष्ट गुणात, सा यादिर्द्रिष्टि: धृते, सशौर्जिवेश्विनिप्रवेभि, इति न: प्रिया प्रियास्वबिविष्टविषयं प्रकाष्य वमानोद्भन्द्र दतीविविष्टि खंतीयसाक्षो रूपम्”–प्रति। “वायवा यादि वीतवे”–दक्षेका (सं ५६१), “वायो यादि विषया दिव”–दक्षादिके हे कट्टी (सं ५६२), सिद्धिला लोकय मेवकवृषि; “प्रकाष्य वायवेष्ट दुनामा”–दक्षादिके हे कट्टी (सं ५६३), दक्षादिके दुनाम तद्वदन्ता प्रकाष्य वमानोद्भन्द्र दतीविविष्टि खंतीयसाक्षो रूपम्।

शा सभििे वसििे वषम्–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६२), “प्रियास्वबिविष्ट गुणात”–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६३), “प्रिया प्रियास्वबिविष्टि”–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६२), “प्रियास्वबिविष्टि”–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६२), “प्रिया प्रियास्वबिविष्टि”–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६२), “प्रिया प्रियास्वबिविष्टि”–

दक्षादिकस्पृषि: (सं ५६२), “प्रिया प्रियास्वबिविष्टि”–
निम्न: पाद्र एक एक। एवं नामितवेशु यमानोंकैलं विलम्बं।

यथा मध्यतियोऽस्सा रथयं विघ्नते—"तं त नित्र्याघे
महें, तयः स्नास्वं चत्रम मध्यतिययः प्रतिपद्वशे, निर्दशक्तं नित्र्याघे चत्रीययः चत्रोऽस्सोऽर्पस्य।"—त्रि।
"तं त नित्र्याघकाश्यो मध्यतियोऽस्सा प्रतिपद्वस् (सं ५.२२.६-८)।
तथीययशे 'तं'—त्रि विहारः शम्भो दशंगतमातात्वकारः
वहः, चतोऽऽ 'क्वतौ नाग्न तवते'—त्रि नर्सानवाची शम्भ: खूबः
तदर्न निर्दशक्तिशनम्। "तयः स्नास्य”—हय यमानोऽस्सतः
(सं ५.२.७-८)।
तसाही विमुख्यवशात द्वित विलम्बम्।

यथा प्रगाधयं विघ्नते—"इन्द्र नेदीय एदिशीमात्शुतः
प्रगाधः; पुरुषू प्रवशःस्वतिरिति ब्राह्मणःतः, निर्दशक्तस्वतृतियः
केशरी चत्रोऽस्सोऽर्पस्य।"—त्रि।
"इन्द्र नेदीयः"—त्रि प्रवशः
(सं ५.२.५.१) पुरवंशोऽपिर्यद्वैतात्वकारः
यथा प्रशोधनः दःपल्ल सम्बादियंत तवं: पादः
विरः दः पादः विस्मितः
वहः, तसः रूपर्वावर्त्ताध्ययः द्वित विलम्बम्।

वनायख्यान करो विघ्नते—"चतुर्योऽता, तस्स चोर्म चातुर्मः,
पिन्वतम प्रति खाय रूपुतः।"—त्रि।
"यब्रह्मयुताः द्वितीयोऽस्सोऽर्पस्य चित्रं।" तथापि नाति
वाचिनम्: प्रयोगो द्रव्यश।
चबाबं प्रगाढं विष्णु—“न कि: सुदाशी रंथ पर्यादर्णरोजितं मल्लतं: प्राणसु: पर्यवेक्षणानि वतीयकायाणि रूपम”—प्रति। अभिन्न प्रगाह: ‘यथा महती’—प्रति वतीयपालि अवश्यादं मल्लतं: ; पत्र ‘पत्राणि’—प्रतितुजुलाधि अवश्य-लिखितवान् (सं ३.२२.१०,११)।

घुमावत्तं विष्णु—“द्वार्यमा मनुषो देवसत्तेव्वि चूहं विष्णु नृत्तीवेषणो वतीयकायाणि रूपम”—प्रति। शारी विश्वस्य सुपाराजु विविधियुक्त भिन्न सुभाष (सं ४.२८.१,२)।

धन्य निबोधवंश स्त्रोतियारंद्वयो प्रगाही विष्णु—“यथू खाव द्रष्ट्र ते गततं, वदिन्द्र याज्ञवल्क्य सिति बैद्य चूह भवित। राधाकृष्णबच्च करियियतो वतीयकाया रूपम”—प्रति। बैद्यसाहिभ विष्णुम् वतीयवेषणो दुर्भसंगम्; तथा ताधा शापार्थं भूतो ‘यथू खाव’—प्रति (सं ८.४०.४,६) प्रगाह: स्त्रोतिय:।

“वदिन्द्र”—प्रति (सं ३.२२.१५,१६) प्रगाही तुल्य:। नुसूरं रथतारासमस्मयान्यनिन्न वतीयवेषणो युक्तम्। प्रथम्सतीयप्रवाह-धानि राधाकृष्णि रथवधानि।

बैद्यसाहिभ दुर्भसंगम गात्रय:। बैद्यसाहिभो: रथतारासुले तदोरोप्त युक्तादि। तथा । वतीयवेषण ततात प्रगाही गंधनोयम्। बैद्यपारसमस्मय वतीयदिवससिद्धि विश्वासानीलाः।

चबाबं विष्णु—“यदावानेति (सं १०.७४.६) भाषास्कुलम्”—प्रति। सर्वेऽक्षितुविश्वान्त्व सर्वस्वाच्छाद:। शिक्षा संवतीति वतीयवेषणं तथुकम्।

७ || २ मासं १०५० २५° ‘०’ द्रम्यम्। १ || मासं १९७०, २५° प्रदहि: द्रम्यम्।
चपरं प्रगामश्य विधते—"पभिः ला गूर नोकु म चति रश्मरश्य्य योनि मातृ निवसीत हि; राधराघर श्रीतदप्रायतनेन"—इति। "पभिः ला गूर"—इत्येव (सं ३३२.२२) रधराघर-शाखा। योनि: #; तां पूर्वीकाया धारयाया ‘पणु’ पदार्थ ‘निवसीति’ संबंधित्यः। एपत् चतुर्थी महः 'प्रायतनेन' स्थानेन 'राधराघर' चुष्टमाना मन्त्रं चतुर्वर्सम्मिश्रितां।

पवानायगार्थ विधते—"रक्षा विधायु मर्यादा स्मित चासन-प्रगामायिवांसूतीतेविधिनि चतुर्यायाऽरुपम"—इति। चतुर्ब्रज वैद्यशास्त्रं समावनी "रक्षा विधायु"—इति (सं ६.८६.८२०.) प्रगामः; भव स्वरूपद्वाकार विधाम्। पत्रो चिक्कमदार्वाण् चतुर्यायाऽरुपम योगः।

चुज्जात्मां विधते—"लं नूर पु वाजिन देवजुत दिसित (सं १०.१७५.) ताङ्भीस्वेतु "—इति। ताङ्भीस्तुः: चुज्जावचि-वंज्ञाच्युतरत्वे सवेदिनसम्बन्धि बिज्ञम्॥ १

इति भोमकायाराक्यांसिद्धिण्ये माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतरेयज्ञारथेः पथ्मविद्यायां प्रवार्याये
(एवचित्थायाए) प्रदाम: खश्च॥ १॥

॥ पथ द्वितीयः खश्च: ||

बो ज्ञात एव प्रमो मनोवाचिति सुृजति समानानां नोदाे तृतीये शति तृतीयशान्ती दर्पं तदु सवनीव।

॥ ॥

क्रमां ६५४ पृ ७८ पृ "म" इति।
नेतज्ञ ब्रजोदन्दे यशोधर ने विश्वास प्रिय धाम गहरा गैरभावन तथा तस्मादं इत्यादि विविधता द्वारा समावेश द्वारा तस्मान यथायथ प्रचलित है। इत्यादि विविधता द्वारा समावेश द्वारा तस्मान यथायथ प्रचलित है।

"रामसामन" संस्कृत भाषा में इस अनुवाद में समावेश है।
द्वारानां धियों धाम गच्छति। जयति परमं लोकं व एवं वैद्यकानराय धिष्मा मतावृध्द इत्यादिनमात्मकृष्यं भंविपत्तिः कै धिष्मान्वान्त्वतीय महसतृत्वः श्रं न तृतीयचाङ्को रूपम् धारावरा महतो ध्यानोजङ्गस द्रसित मात्रं। बहुभिष्माशः मन्तो वै बहुनात्मकात्व श्रं सतृत्वः श्रं न तृतीयचाङ्को रूपम् जातेवद्वे सुनवाम सोम स्मिति जातेदेश्चाच्युताः तव ममने प्रयमो चक्रार्कार किष्णिति जातेदेशम् युरस्मातुसः ० तृतीयस्य श्रं तृतीयचाङ्को रूपम् खं तव मिक्षात्वर्षा भाष्म भिमदृति सतन्ते सतन्तेचाहं राज्यविकृतानैऽयत्तिः य एवं विहांसो यस्यति॥ २॥

चथ निविदानीयं चुलं विधते—"यो जाते एव प्रयमो मनस्तः गच्छिति चुलं समानोदः तृतीयचाङ्को रूपम्"—द्रति। पतिं सतृत्बम् "टुक्सम मक्का स जनास प्रकटः"—प्रत्यर्मः पादः सर्वस्वसूचि (१—१५) समानः। तकाचार्यं चुल्ल (सं० २.१२) समानोद्विक्षोपेतम्॥

एतक्षां प्रश्नितम्—"तदु सजनीयं भेदादि द्रुतश्चक्रित्रियं यथा सजनीयं भेद्विकसैं समान प्रकटं भिमचिद्वद्भि तिरंदितम्"—द्रति।

‘तदु’ तथाच चुल्ल सजनीयं सजनश्चरीपेतं ‘स जनास प्रकटः’—द्रति।

इत्यतः वहुजनमुखाल भैवक सुनायकारणम्। किष्ठ यत्
‘सजनीयू’ सूच मसित, एत्रेवेल्स्त्रेन्द्रिय सुशरण। कर्मेन तत्?
‘सजनीयू’—पुरा वाद्यविदेश सितेव शक्मानान तित ‘द्रियम्’
चतुरुद्धिपाटमस ‘क्षण’ द्रेव मानिति। तत्रादिन्द्रियस्वेच्छे
हृतुलादिर्द्व प्रसूम्।

शास्त्राराजेवप्रसिद्धा प्रशंसति— “तद्वायदुभमेवोगास्माम
तीर्थे द्रूपे द्रष्टेवे द्रष्टेन्द्रियं शंभवतीति”—द्रित। ‘तथ’
तत्रधे सजनैवस्यूं शद्धोगा।’ छद्धल्य गायत्रिति सामायदेविः पर-
यद्य द्रव्य माहत्;—पटः पटक्स्त्र द्रष्टेवीपिति ‘वस्त्रा।’ छद्धे-
द्वायद्रायिनो होतार: द्रष्टेव सम्भवीन्द्रियकर्मण सजनैवस्यूों शंभ-
गति। परतीश्व सूचनेवप्रद्वस्थिष्ठितिमेत्र द्रित।

कृत्तिवादसम् सृपुजेवा प्रशंसति— “तद्वु गालाम्बद नेतेन वै
क्षमादि प्रत्रयं धामोपाल्चक्ष्यं परमं लोकं सम्भवं”
द्रित। क्षमादि नाम कृत्तिवादसम् हृतुलादिर्द्व पुष्ये ‘गालाम-
मद्वम्।’ कवि सितिः, तद्रुते—‘एतेवेन’ सजनैवेस्यूं द्रष्टेन-
मद्वम् सम्भेश्वूं: प्रत्रयं द्रूपा, द्रष्टेवेस्त्र प्रयं खानं प्राप्त,
तत्: स तीन्द्रामुखोऽहीत एवरस्म सोवां जितवान्। वेदेन प्रयु-
गति—“वमेन्द्रय प्रयं धाम गच्छति, जयति एवरस्म लोकं एवरं
वेदेन”–द्रित।

वैष्णवेव श्रेये दण्डवं विश्व— “ताकायवित्त्वेवलोकं सधा
नो द्रेव सवितारिति वैष्णवेव ग्राहितपदपरेऽव्री, राहस्तेः
हृतीवेश्ववि द्रष्टेवस्यू रुपम्”—द्रित। “ताकायविति”—द्रित
द्रष्य: (संस्कृत ५.२.२.१-६) प्रणितयं, स च राणकारसाक्ष: सम्भवी;
“पया नो द्रेव सविति.”—द्रित (सं ५.२.५-६)  धिकुलः। तदेव-
तुमय पतणरस्वाद्वस्त्रश्रवेण्य योक्ष्मम्।
विषयेपर्यंत न्यूकाल दर्श्यत — "तत्रेव सत्तं सत्तंतः सत्तं सत्तं प्रहृतिः प्रहृतिः-प्रति। 'तत्त्वं' एततु 'प्रहृति' सत्तंतःसत्तं न्यूकाल (सं ४.४३)। तथा हि सत्तंतःसत्तं सत्तं "बाँधो" वर्णो 'सहि' प्रत्येकं तेजः रथयां समयः सूर्यते; पत्ति: सत्तंसत्तं ऋतुवाचः सत्तंसत्तं।

पृष्ठव दोषे रस्तस्वर्धनयनं विश्व सुन्तम्, पदभुजु जलान्तः दर्श्यति—"भक्ति वे महादेवसुतीय सहस्रतीविलक्षणै बली-यथार्थोऽपमं"—प्रति। भाष प्रधानस्मायिर्महादेवसुतीयं; न भाष वस्तु वाच्याभावानि दसृष्ण विषयाति, न भाष वस्तु वाच्याभावानि वेश्याकृतिः कथितं विशिष्टंगकः कामयि; तालस्यशाखायः। तालस्यशाखायः भवति। रुद्र देवसुतीय मह: प्रधानस्य रुद्र-वन्याः। "परस्त्रा" पञ्चवाच्याः बलीयोपकल्पनं "तत् वन्यम्"—इत्यतिं योगशः। यथायतःधार्मिक नार्तकं, तथाभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्याभाष्या
“कन्योंे देव्यमसेत्—हितिविषयात् तपस्वीतातातालम्। प्रथमाया
नाती दिनियपारेि “राधकिष्णा”—हिति त्रियश्रवोपेति विनध।

बहुदेवताकं सूक्ष्णार्थ विभगत—“परातो थे दिनियपारेि बायां मिसि (सं १०.११।) वेद्येवासम्; परातो थे परातोऽल्स्त्रू-
तीय महसूलतीयेषु दलि दलित्ययास्त्रीयो रूपम्”—हिति। 
हिःजयकार
कःः पुराणां स एवं पक्षि—“विषया फौ नमस्यांि वाया नाशानि देवा चछ ययिनानि वः”—हिति।
भजः देवा हिति यदु बहु-
वचनसम्, परात प्रथमवा खण्डवतन्तरारीि “देवा भालूे—हिति बहु-
वचनसम्; तेन वेद्येवास सहदेवताका सदनु। परातव द्राक्षेन भाषेन भाषेन दूसरेिसमानिःस्हीति। स ये विषयेवास वाचांतो नभवति;
कंतीय महत्त वाचक्यावान्; चत: पूर्णन पार्चण्डवज्जग्म कायति।

तदेवेव वेद्येवासस्य ब्राह्मणात्—“तदु मयै थेति थे गयः
प्रायो विषयेवां देवानां प्रियव धामोपांग्क्यस परसं लोक मन-
वता”—हिति। ‘तदु’ तदेवेवुज्जी गायः गयेन हस्य पुराणांसकय
प्रायो नामान्यो महर्षि: ‘हेतु’ परातव द्राक्षेन विषयेवार्
देवाणां प्रियव धाम प्रायव सेिसयप्रसिद्ध एतस्य लोकं लोकं जतवान्।
बेद्येव प्रायवर्ति—“यय परिििे देवानां प्रियव धाम गक्षति, अक-
वति परसं लोकं य एषं बेद”—हिति।

शस्त्रानासर्वधिपतिः प्रिययस्य विषयेः—“वेद्यारय विषया सृता-
हेतु प्रक्षामिसारतात्त धिपतिः (सं १२.१।) ; परातो थे विषय-
कंतीय महसूलतीयेषु दलि दलित्ययास्त्रीयो रूपम्”—हिति।
भजः विषयेवासःकामवासः प्रायो; परातःकःः क भूम्यवासं प्रायो शक्ति। तथा चाल्याय प्रायो—“न वा प्रमा सम्य-
रसी न वाचक्यीरस: सय: पञ्चाभु महर्षि; अभनो या दमां ब्राह्म:
पर्यास तु महति”-दृष्टि। ‘धना’ सवसा भूमिलकामागमिसिेतलासं ‘धित्रिणा’-प्रभूक्तसांतोपलोपलेता। मण्डसूरुतीय सियभादि पूर्वेकृत।

महादेवतासं सूक्ष्ण विषये—“धारार्वा महती छठ्ठोजसे दृष्टि माष्टो बलभिन्नाख्य महती वै बलभिन्नचतुर्य महसूरुतीचे सहन प्रतिस्थानाच्या रूपम्”-दृष्टि। मातृत्व मच विषयत।

बहुविधम् ‘भभिष्माळ्य’ भविष्यार्थाचीं खंसतीय खळ्खालं यथिमूलसे तदू ‘बलभिन्नाख्याळ्य’; भव ष मनुष्यां: खंसतीय दृष्टि बहुलम्, बहुसं देवाना महबिन्नाख्याआणीं विचाराचलम्-बहुलम्। तथा बहुलस्थ वनेकल्यापेणथामाळम्; अतो-ज्याविश्वकं महिम (सं २.२४.)

धुमकत्रं विषये—“जातवेदये सुनवाच होम मिति (सं १.८५.) जातवेदवाचुपुता”-दृष्टि। पशुतलं संवेषं मध्यां धारार्वच विषयम्।

जातवेदोदेवतासं सूक्ष्ण विषये—“ल मने प्रयमो भविषारं चस्तितिर (सं १.११.) जातवेदये पूर्दादुर्दा धर्मव्री रहस्य धरुमशायाचे रूपम्; लं ल मितुतं ताह भविष्यदति समाबे”-दृष्टि। यथापि लम्बं श्रवणमिरेव देवता प्रताध; तथायो जात-वेद: ग्रंथाशो महति; जातशु संवेष जगतो वेदित्वाबाद्। तत् अद्वैतभोजं ‘जातवेदक्षमं। तथ ‘पूर्दादुर्दांम’ उदरवंभये विसानवचन; पवनांचं विषेषं। शोभिष विषेष; पूर-दादुर्ददिराश्रव; यप्रवानां पूर्वं खंसतीयास्वाभावात् परं पूर्वंजाव- शोधो विषेष; पूर्दादुर्ददक्षेत्ता। गसानं उपर्युक्तार्थी विषेष; उपरिश्वादद्; समानोदवेधे च ग्रंथाशो विषेषं युक्तम्। ततोपरिश्वादुर्ददक्षेत्तां समाधयादितिदृष्टतम् (१२ पृ.)
पद्मपश्चिम | २ | २ |

चत गुरुस्त्रादृश्यायम् नित्येनोद्राजियते। तथा गृहिकृत सूचि
रविस्मृत्युच्च "ल मने"—प्रति पदबर्ष समाधातनम्, तदुद्धि समा-
नोदर्शकाल भैकं नित्यम्। पवित्रदिब्याचारादेव युगात्मलिङ्गं च
ध्यानं प्राप्तम्। विषय लोके कवित्वयुक्त साप्रत्याधिकृतवीर्यत
ल मिति वदन्त:। एव मतापि एकत्रितः महिष्कृतवीर्यं प्रत्येक
ले ल मिति श्रवः। प्रयुक्तं, तथा प्रभुगतीविद्योलकोपेश
'सन्ताय' विन्दौदिरालिब्धाय भवति। | वेदांपूर्वकं मनुधानं प्रयण-
शिति—"सन्तात्राहैरिवविक्षैवप्रायत्नं एव विन्दौदिरालिब्धिः"-लालिब्धि। ते पुराणं प्रस्तृतं लंग-प्रवृत्तो हृदंतित विद्यायोः। सात्ततः
विन्दौदिरालिब्धिः। ते पुराणं संस्कृति अहैरिवविक्षैवप्रायत्नं
'प्रायत्नं' परासांवहेः; प्रति एव विन्दौदिरालिब्धिः। क्रिया
विन्दौदिरालिब्धिः। तेषां विन्दौदिरालिब्धिः, भवति।

ि पद्मपश्चिम | १ | २ |

शास्त्रं वै स: स्त्रोत एव शास्त्रं शवः शवांसि तृतीयेप्रेमेवत्देव तत्
उद्धिष्ठते वागिनिः तथे तदेव चार्च व वागिनिः चार्च मध्य मध्य
समि ज्ञात:।
एवेष उत्तरसाहो वागेष गौरिकां द्वीरिकां ततो वेव
वागेष चतुर्थ महावेयति  तद्दाहतयुः महन्तौ भवेन्ये-
tदेव तद्दचर मभायकान्तितहर्दत्रेकायकात्मकाविभाव-
विद्यति चतुर्थबांक उद्वाघा। वण्ड वेन व्यूहो देवीज्ञवा
भविष्यतुः। भरत्यासाधां प्रजायते  तद्दाहतयुः महन्तौ-
क्षयन्तले मेव तथ्याजनयत्यादास्य प्रजाले  तस्मातर्थं
महंजाति वदृ भवति। चतुर्थरेष न्यूङ्गेरिद्वायुः-
न्यूङ्गयादाः वेन पशवः पश्चाना मवहेषा चाचरेष न्यूङ्गे-
दिबााहृधियो वा ब्रम्हेष चित्रतो लोकाः एषा मेव
लोकाना मभिजििया एकाचरेष न्यूङ्गेरिद्विति ह
चार्य लाङ्क्यावो ब्रह्मा सीन्क्या एकाचररा वेन
वागेष वा वा सम्प्रति न्यूर्भु न्यूङ्गयति य एकाचरेष
न्यूङ्गयतीति हाचरेषैव न्यूङ्गयेतृ प्रतििहाया एव
हिमप्रतिर्मो वेन पुरुषश्वतुपादाः। पश्चाना मेव
tदृ हिमप्रतिर्मो चतुर्थश्वु पश्वु प्रतििहायपत्ति तस्मात्
हाचरेषैव न्यूर्भुभेषैमुखत: प्रात्पुपाके न्यूर्भुभति
मुखतो वेन प्रजा चर्म मदिति मुखत एव तद्दाहत् 
तस्मां द्धाति  मध्यत चाषे न्यूर्भुभति मध्यतो
वेन प्रजा चर्म घनमिति मध्यत एव तद्दाहत् तस्मां
द्धाति मुखतो मध्यन्तिने न्यूर्भुभति सुखतो
वै प्रजा तन्त्र मद्दनि सुखत एव तदन्तायाः यज्ञां
मानं रघाति तदुभयतो न्यूङ्सं परियह्षाति
सननाभ्य मन्नाद्याः परिीयहीर्यं। ॥ २ ॥

हार्ष्यामध्यवर्षिनो नवराष्ट्रवाकृति "वयस्व वा एते चाषाः:"—हरिति
वर्गृहं सुकम् ४, तद्व प्रयम्मत्वार्थो अभिन्नित्। स च प्रजाविवर्षेयः
पूवी भागः। च तवतीर्थो भागो नवराष्ट्रो मञ्चमल्लाहो वस्थाः।
तत्सिंवं वर्गम महाद्वार नवराष्ट्रे शतुर्यं मस्तब्धार्यं। तत्व महादी-
बद्वी मुपरियाधिपवाले; शादी तावतः म्हूङ्हो वस्थायद्रशीं
प्रस्तीति—"भाष्यमो वै सोमा भाष्यमो हस्तांसि दस्तीयि रहेष्ये-
टेजूऽ तत्व छातिष्ठि वागिन्तैदेतदचरं बराहि वागिलेका महार
मर्य मिति बराहम्"—हरिति। पूवीः सिंचु द्रानुभु बिद्यम-
पद्धेत्य-सन्दर्भास्यः "सोमा: 'भाष्यमो' समामा इतः। तथा
भाष्यवी-बिद्युष्य-जगतीबेतानि 'हस्तांसि 'भाष्यमो' समामानी।
तत् अर्थेः 'टेजूऽ वशमायाः 'छातिष्ठि' पूवी भमुखायाः इतः
जः ध्वामशीति। तस्कटवर्षिपाः 'वागिलिति' निद्येम्। एवकारसो
पूवीः सिंचु द्रानुभातावस्थोः। 'भाष्यमो टेवता:' 'हस्तो वै टेवता:'—'बिधे
वै टेवा टेवता:'—इत्येव तथा तस्कटवर्षिपाः विराज्यकं देवतायथं पूवी
सुखात् शान्तिः। चाग्म टेवता पूवी महुखायातावस्था।
तस्थ वाचाः 'वागिलिति एततं' ग्रहृयं 'टेजूऽ देवताचरं' वक्तारादिः
वशालंकारं पुनर्यि 'बराहि' विमर्षारैवपारेतम्। कथैः ईततदिति?
टेजूऽ देवता साक्षीक्रियते—वागिलेकसो देवाचाचरं भवति। वक्तार-

* २०५० १९४० द्वापरः। + २०५० ४००,४१४० चन्द्र च १४० द्वापरः।
गकाराब्धां युक्त्स्याकारारासर्य एस्खातः तदेवाचर भिति वादेवतानाजोखायर्यमार्ष वचारं भवति भलो वादेवताया नामिन एकारपलं बिरिपलं च सम्यकम्

तद्र दुपवयस्मर्यमृ प्रयोजन माण—“स एवेष्ठ उत्सर्गांगो वागेवं गोरींक चौरीकम्”-द्रिति। वादेवताया चवरश्वेतेन अवहारे भति योज्य मकाराद्गीता तवार्यां समृद्धः, स एव एव “उत्सर्गार्थं” चतुर्थं-वस्स-श्वासकथोपभवत्। उत्सर्गार्थस्य निर्वर्ज्यकं देशतार्थस्य चतुर्यं सम्मतं सिद्धर्यं। तद्र कूलायं-प्रसिद्धा यो वादेवत, भृदंग पुराणम्; या च मीदेवता, भस्त्र-पीयं धर्मपम; यापि बौद्धेवत, तस्तूपीयं सखांपम्।

एवं तथति किं फलित मिष्कायणत्व पातित दर्शयति—“तती वै वागेव चतुर्थं मर्मरवतितं”-द्रिति। यामहेवतातर्यं निर्मितम्, ‘ततो वै’ तथादेव कारषाटु वागेव प्रभेदेवता मध्यमवास्त्व प्रवेशं नवराजाश्चित्य चतुर्यं मर्मरवतितं।

एततमिहानि बृत्यं विषस्य—“तथावतर्यं मर्मरवृहद्यस्मेते देव तदुर्यं म्यायार्थस्येद्यस्य सवायायं ब्लाकले”-द्रिति। धातात् कारषालाग्यं चतुर्यं यायां निर्वशिका, तस्कात् कारषालाग्यं चतुर्यं मर्मरप्राप्ते भाग्यंति “कावथितं” धोभारक्षस्य सुवृत्तकारांचर्या विशेषं तृप्तं, तदाःस्य श्रीतेवं वानिके-वृद्धेदेवं देवेताया वामगम् ‘भगिः’लक्ष्यं ‘चायक्ष्यति’ चयम् कृतार्थं। न वेषस्य भुवम्: फर्लेतेदेवं च चयंबार्थ्रं, उक्तिप्रकार एव ‘प्रविभाष्ययतिः’-द्वगमेते अध्यक्षते, प्रभुवलं विशुल्कं वास्तर्यं कतरं मिळ्ळितं। प्रभुवलं सामस्मम्, विभुलं विश्वा-धारम्।


पश्चिमापिक्षा | २२ | २२

"चतुर्दशिनि प्रातरक्षा-वां प्रतिपंचथे शोभा चिंता य सोऽकारं विमात्र मुदालं विन्दुस्र तस्य चोपरितादपरिभिमानं पच्छ वान्यारामकु-दातारुतमसमु त्रीणि पूर्व मर्त्य निप्पते नावे शोभायामेव"—दृश्य (७०० ०.१२.१-५.)। पद्याय सर्वेः—"चतुर्दशिनि प्राते वचन प्रातरक्षाबालं चेय कुम प्रथमालिको, तस्य अन्तः वी हास्यभूं मनोरंजनक्षोण्यावसायी, तैयारापुँक्तः कार्स्यं। गतरा सर्जक-विविषाप्रारंभ 'आज्ञन' चासायसं 'शून्यः।'। काहं भिन्न, काहसं आदित्यं किरंदते—"भापो रेवती: च्यका"—दृश्य (४०० ०.३०.१२.।) प्रातरक्षाबालं गतिपतें। तस्य: पूर्वविभााती योक्तां दीर्घायसार: जोकार; पकारादृश्यानाथी, तं विमात्रकोपेत मुदालसर्वसुं विबार चुसारे।। त एनि तथं चोकारसं सम्पदायं। तद्रैकाक्षः-खारसोपरि युनार्योकार। परस्परस्नाय इत्यादीस्त्राक्षारपरिभिमानं: पच्छ बोकारसम्यं।। ते चार्सारकार: सर्वस्यवदास्त्रः। ऊपरस्य भूतं विमात्रस्क्रोकारसोपरि तीनाराष्ट्राधुसारे।। तथादारं-वारित्य प्रवेक मर्त्य 'निप्पते' अब्बलसीतुप्रेमप्रकाशादुदास्तुकुलुर्र-दिश।। एवं वतं वदासातित्योक्ष्माययाय जोकारा सप्तवारारश्यो-दय द्विते सोकार; ब्रह्मसं सम्पदास्त्रः। प्रथमद्वितीयोक्ष्मायवाच्य-शोभेयं पदावारदास्त्रा सर्वायार्कार; \; वृत्तियोक्ष्मायायानें।\; जोकारारश्यो-दय विमात्रक्षोपरिताद-दुदास्त्रा सर्वायाराष्ट्रः\;। सोकार सुदारसविषयो नान्य चतुर्दशि:।। सोकार नान्य शून्यस्यप्रकाशाय: 'काश्ये' चतुर्गनय सर्वावादु- स्वर्गाय भवस्य।।

* "तदसं, निर्देशकोपिनायासः—"शापेष मौ भी भी मौ भी भी मौ भी भी भी*
त भिन्नं कृतं प्रायःसति—“परम्ब वै नूयं खो यदेऽऽखा चभि
नेष्ठारवर्मत्वार्थाय” प्र जायते, तथाचतर्यं महस्वूयंक्यवचन् नेव
तथा जनयक्षवाचस्य प्रजायते; तथाकाचतर्यं महस्वानांतसतिः”—दृष्टि।
योयः मुनि नूयंवेक्षितं, तदेवत् ‘परम् वै’ चतुष्कारणावदास्थास्य स्वेव।
कय तेतिदिः, तदुच्चात्—दत्त& यद्योपयवाच्यी, ततोष्ठा वर्षे
वाक्या कार्या मदिः, ते कर्मका: ‘दत्ता:’। ते च वर्षसं पर्यस्मां
‘परम्’लघु ‘मेषा:’ दत्तन्य गायनो यदाचरणिः, चक तदानी
मबाध्यं प्रजायते। सुकारहितसांहिः च दत्ता कर्मका लघुति, 
दत्ताय गायनीतिः यदस्य, सरसाय समं चतुष्यंगनि नूयंस्वप
मुखायमम्। प्रती क्षेत्रीसारवेनाह युधियायन्ति। तदेव मबाध्य
स्य ‘प्रजाय’ चतुष्यंदार्यं सम्भायते। ‘तथायू’ चप्रायाजातिः
युक्तावाचिक चतुष्यं शष्यं: ‘जातसतिः’। जातस्य चतुष्यस्यविषयं
मबाध्यचनेनीनिपिण्डादृव वक्ते।

नूयंस्य मबाध्यस्य खानविषयं विधि—“चतुरस्यस्य नूयं
दिव्यावुङ्खतुश्चदा वै पव्वक: पशुनो मबाध्शी”—दृष्टि। मनीषे योयः
मादो चतुरस्य भागो यो० ‘नूयंस्वेत’ चतुर्यंतरस्याह्यां तदस्य
यथाः स्यां नूयंस्य प्रयुक्तार्थति केवलापाक्रिता चाय।’ चतुष्यायां
पादसत्रह्योपेतानां पशुंनां प्रासरिेतित्ति तद्विद्यायः।

पशान्तरं विधि—“चतुरेष्ठ नूयंदिव्याहुङ्खयो वा इते
विषयो लोका एवा भेव लोकाना सत्बिजि”—दृष्टि। दत्तवयु
अस्यायम्।
पशुपाणि का तूनीयपर्यं विवाहम् — "एकादशेण नूञवेर्दित 
ह आस्त लाइडेनो नूञा मौहिण्य एकादःचा वे वाणेश वाव वम्म
तित नूञुं नूञयतिः य एकादशेण नूञयतीतिः" — दृश्य। लाइ
लाइडेन धर्मः पौष्पो 'लाइडेनांः'; सुहालाल्लो वुन्दो 'मौहिण्यः',
स च 'वृहा' प्रेक्षतनामको ब्राह्मणः। स श्रेय शेषर शुभारय
श्रुञ्जेविदित। तत्कथा। तत्रेषु शुभारा; —वेष्य वाणहेतु वूञयतेन
पूर्व सुञा, वेष्य नृत्तिर्याः! तथा सत्यं पुरातनकारे नूञय
यति, एष एवं सम्मति सम्यक् नूञुं मन्तुमितित। भारस्त्रसः
देवैतत्सुरसारिनादिति तथां महर्षेनेषुप्रायः।

तदेवत्त् पचवच भृगिर्भाय स्वाभिरेत पचवं विवाहे — "हारेके
वेष्य नूञयेन प्रतिहार्याः एव; प्रिम्बिकी वै पुण्यरसादाः। पश्चातः 
वज्रमान नूञ सदृश प्रभवदे चुन्तास्तु पशु नूञप्रितायति; 
तथावद हारेके नूञयेन" — दृश्य। एव्याः; पुर्वीपत्रभवश्रङ्गेऽ
लब्धः। 'प्रतिहार्याः एव' वज्रमानय्य प्रतितायाः सेव वह दृश्यः
दृश्यां पादाध्यम मवअध्यायालेखो 'प्रिम्बिकः।' तत्र सेव्यः

प्रातारावाके विवेऊसेषि क्षणं विवित्ते — "सुभृति: प्रातारावाके
नूञयति; सुभृति वै प्रजां भृव्रं वर्धाति, सुभृति एव तदवादाशः 
वज्रमानं दृढःपि" — दृश्य। प्रातारावाके सुभृति यज्ञाचयासिद्धी प्रिम्बि
प्रज्ञानं नूञयेति। प्रज्ञानं सवृषां मुखनेत्रायाबादनात्। तथा 
वधति यज्ञमान समावेश 'सुभृति एव' समीप एव खाप
यति।

पाल्यमधीः क्षणविशेषं विवित्ते — "संप्रभृत चाल्ये नूञयति; 
संप्रभृति वै प्रजां भृव्रं विनिति। संप्रभृति एव तदवादाशः यज्ञमानं 
दृढःपि।' संप्रभृति: 'तूनीयपादे नूञयेनः। तथा चाल्यः—
यह पात्र—“पानि न खरसिनिभिरिरखाम्यः” ; तथरोशस्तावः 
तृतीयेन पारदेनु नूषुः”—द्वित ( सौ ३.१५४.२० )। चर्च नि 
समभागे ध्वतम्। तत्र प्रजा ‘कित्वोति’ प्रीणवति। ततरवारादृ 
नारायणसं मध्यति धार्बे यजमानमु पवस्यापयति।

साधन्निन्य बने खानविशिष्ट विघ्ने—“सुखतो मध्यन्विनि 
नूष्यति, सुखतो वै प्रजा प्रज मद्दति, सुखत एव तद्यथः 
यजमानां दधाति”—द्वित। ‘सुखत’ ध्वरवाही। तथा चाया 
कायानी महलस्तीयं निन्व्येश्यन्य निन्येश्यन्य परावारिद् माध् 
“नूष्यवियधष मु । तृतीय आदेश्यवादिद् नूषुः”—द्वित ( सौ 
३.१५४.२८ )।

सवनुश्यगते नूष्य व्रतस्ति—“नूष्यतो नूष्य परिष्पक्षाति 
सवनाभा माधाद्यमः परिवारीले”—द्वित। ‘भवतः’ प्रातःक्षाने 
माध्यन्निन्य बने च ॥ ॥ ॥

द्वितीय सीमसायनायंविशिष्टे माध्यन्येव बेदार्थप्रकारे 
ऐतरेयायायाय सयमपालिकाय कम प्रमाखाबे 
( एकाविंशायाये ) तृतीय: खण्डः ॥ ॥
वामे देवता चतुर्थ महेरंताकविविश लोमो वेरालं मानानुष्ठुपं कुन्द्रो वाकादेवत मैनेन यथाश्चर्यं यथा-
माय यथाश्रुक्तसं राधोति य एवं वेदं यदा पति च
प्रेति च तच्चतुर्थकांशो रूपं यद्वाभ प्रथम महससत्रे-
तत्त्वनयं चतुर्थं यदुत्तवयद्रथवद्रथाम्युतिवर्धवद्र-
वधमे पद्डे देवता निन्हचते यद्यं लोको भृतुदितोऽ
य खातवयद्रथवद्रथाक्कृतवद्रथावो रूपं यहमंदो यज्ञी-
रितितं यदिश्चन्द्रा यदूनातिरितं यहेराजं यदानुष्ठुबं
यस्त्रिध्दात्मस्मयशकाशो रूपं सेतारेन वै चतुर्थकार्षो
शुपायशाच्यि न सूक्ष्मिभिरिति चतुर्थकाश्च भाष्यं
भवति वैभरं विरितितं विरितितकः त्रेशेक्षुद्धरं-
हिन्च चतुर्थकार्षो रूपं मध्यं पाल्लम् पाल्लो यन्नः
पाल्ल: पश्वं पशुना मवर्धैः तता उ द्रथ जगायो रागत-
प्रातास्ववं एष चाहस्तेन चतुर्थकार्षो रूपं त्या उ पश्वानुष्ठुबं जानानुष्ठुबं चृतदस्तेन चतुर्थकार्षो
रूपं त्या उ विश्नरितार्यवास: पुनः मायेयो ष्ठो-
सैन चतुर्थकार्षो रूपं तदेदस्तुस्त मस्तं मस्तात-
यासूलं यज्ञं एव साधारणदेवतचतुर्थकार्षं भाष्यं
भवति यज्ञाद्वेव तथा ज्ञाते वाच मैव तपस्नेवेपु
यन्ति सन्तलै सभास्यानवार्यविरेन्नियु व एवं
विवासो वनि वायो गुणो शयास्यि ते विद्वि श्रीचा
ब्रह्मवासां वायुवेष्य सोभावा च चिन्हितान सुकू
चा नो विनाशाभिरवितिभिष्
सु मु दो परप्रेक्ष्य मर लं वृजिन रिपु मन्त्रितम
नान्धरतम पुवानुसंिढं भ्राप्ति च प्रेति च मुक्ति
तथें दहिन चतुर्यखाझो श्रृं तं त् तवा यज्ञेभिीमसं
द्रविति महद्वतीयथ्य प्रतिपदीमसं द्रव्य भ्यामाय
सिद्धं तद्दीलं चतुर्यखाझो श्रृं मिर्य वसो खूं लं
मं दुस्क नेत्रीय एद्रििहि मैतु महाद्विज्ञानि तानि
सोम कतुंिििः निगन्त्यपः प्र व दुस्काय वृहत द्रविति
प्रथमेनाको समान भातानचाँृत्वं दहिन चतुर्यखाझो
श्रृं श्रीव द्रव मिदं शयास्यि द्रविति सूक्तो द्रववक्ष
तथें दहिन चतुर्यखाझो श्रृं महद्वं दुस्क नेत्रीय
प्रथायेति द्रव्यः मुखं सहोदृशं मिम ् तं दुस्कायेति द्रव
वक्षकृतं दहिन चतुर्यखाझो श्रृं तदु पैश्चूभं तन
मतिष्ठितपदेन सवन्द्र द्राधारायतनादैवतेन न प्रभु
करतः ् श्रृं नु साध्वच द्रव्य द्रविति पवाचिििः द्रववांकं चुरी
उष्णि चतुर्थेष्वाक्रो रूपं ता उ गावपी गावपी वा एतेऽ बाइस मध्यनिमं वहनि ताहैतकषयो वहति विच्छन् निविषोवे तप्रादृ गायौशी निविर्द्वृ दृश्याति 'पिवा सोम सिम्द्र मन्द्रु ला खुधी एवं विपिपान्सात्रेनिन्ति वैराजं पृष्ठ भवति बाहेि उष्णि चढवेछ उष्णि चतुर्थेष्वाक्रो रूपं यद्हावानेति धामाभुता ता मिष्कि एवामेव दृश्यु कृृतो वोि मनु निवर्ष्यः बाहेि छौदहरायतनेन 'त्व सिम्द्र प्रतूविषिविति सामस्वातगाऽ सावकिषा जनकितति जातवान्स्थले उष्णि चतुर्थेष्वाक्रो रूपं तम रूसु बाहिनं देवैृत्तिनि तात्रोि भूतेन् ॥ ४ ॥

पाव्यति महोद्धिते—"बाबी देसेता पाथेष शक्यवैस्कालबिह खोभो वैराजं सामान्तुपुद्र खन्दी यथार्थः वन्देन यथासोम यथा शाम यथार्थन्वर्णं राज्यौि य एवं बेड"—दृश्यु। पूर्ववेदाषायेम् ॥

पाव्यति चतुर्थेष्वाक्रो गम्बानि मध्यवतानि विभानि अवधेन्ति—
"वहा एति च वेदि च तथतेर्वाक्रो एवं, यथेव प्रथम मध्यति पर्यन्तमेव स्वार्थवाक्रो एवं, यथार्थवद्धार्थमेव संपत्तिवा प्रथमेव यथे देसेता विभानि यथेत स्वस्तक्षमुद्रिते यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्यं यथेत रावं यद्हापूर्वम यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं भूतेमां अवर्तिति यथार्थवद्धार्थवद्धार्थुपुस्तकार्य रूपं ॥ पाव्यति च चतुर्थेष्वाक्रो रूपांि—दृश्यु। भावाः प्रमद्येिति वदेह पूर्वत प्रथम
खाडी निरुपक सुक्तम्, तद्वष चतुर्वष्याञ्जी निरुपकम्। प्रधानज्ञ्वाहरम् प्रधान महः पूव्वे यदुक्तम्, तदेत्तुशुनारथि सध्वामे
ज्ञापिष्या प्रधान महः पदकेि च; बती नवराविष्याय यत् चतुष्केि, तथा ज्ञापिष्याय प्रधानमाय पञ्चाक्षरो निरुपमः योग्यानि।
तत्त्व एव तथ्युक्तिविद्वारूपाये लोकोभुयुक्ति ज्ञमाति निरूपाञ्जी निरुपमः। जातावत् जानिष्यातुकम्। जानिष्यातुकम्। जानिष्यातुकम्। चावो रूपं वाक्य
प्रतिपादकम्। वैसर्द्ध विमाल्लेन महाविष्या हट्टम। ज्ञातिष्यातः लोकार्थि वर्तेि। विशेषकथोऽय तुष्णोवाचारितम्
विनिरनितम्। विक्षुष्णाः। इति विनिरनितसा सुक्तम्। तद्वारे
चात्तिरिक्ष च जनातिरितम् प्रभारक्षासस्ती द्रव्यः। वैराजस्व
सामस्यां वैराजस्व। चतुर्वष्याञ्जी भानुध्यान्म। जातवश्वादीनि प्रच विशेषविज्ञानि। भविष्यवाचार्याप्रेयोंपें धातुरूपं
वारिष्ट। ध्रुवां च यथा यथा प्रधानाञ्जी रूप मण्डलि, ततं च्याल्लापि चतुर्वष्याञ्जी निरु
पञ्चायथ।।

इदानी मातिष्यानि विचोति— चाविबो च ज्ञातिरिति
चतुर्वष्याञ्जी भावः। चाविबो विनिरमति विनिरनितसा रूपम्
चतुर्वष्याञ्जी रूपम्। ध्रुविबो निर्मादिक्ष ( सं० १०.२१ ) चतुर्वष्याञ्जी रूपम्। ध्रुविबो विनिरमति
विनिरनितक्ष विशेषकथोऽय निरुपमः। चतुर्वष्या रूपम्।
वत्तो विसर्जने हस्तले विरःक्तिलब्धिति सिद्धयस्मातावास्तुतः
इत्येवत्कानां योष्मम् तस्मातः तरः निरक्षरसम्।

धक्खणां धधोपपरीया वूँ प्रचंबरं—“चदन्याः पांडुः
पाण्डुः पाण्डुः पाण्डुः वयसः पाण्डुः मवस्य”—धरो। धक्खणां—
सतत्तत्तपुष्पुस्तके वन । वत्तु विधिक्षेत्तोयोगात् ‘पाण्डुः’। पूर्वीस्वरूप—
प्रवर्तकाकारस्य शुभं यथाय पाण्डुः। चतुर्भूतः पादेष्टः च।
पाण्डुभवन: ‘पशु: पाण्डुः’। तथा रत्नेत्तञ्च धनपातिः समस्यति।

जगतीदाराः गुणः प्रचंबरं—‘तत् तद्य जगतो जगतः अजात—
स्वनं च व्रज्ज्यो मत्त्स्याङ्को वर्ष्णयो रुपम’—धरो। ‘तत्’ तात्
सूर्यात्मः शोधाहः ‘दम जगतः’ समस्यते। अर्थ समज्ञातिरिति,
सत्तुः—सूर्यास्यायं वर्ष्णाङ्को वर्ष्णाऽपि वस्म्यो भवनिः
पर्वतमेत् वाल गुड़चन्दरः; ततो मिलिता वरीविध्वव—
सुःमताधरार्थि समस्यते। गुड़चन्दरस्य जगतान्नां
द्रव्याकान्न मानवेष्वरार्थि एवं जगतीस्वरूपः। जगतीोऽधृतोऽश्च व्रजस्यनं यथा मध्यस्य व्रजस्य सोऽयं ‘जगते—
प्रातस्ववनः’। वूर्द्वा नेव जन्मान्तवादि जगताः प्रातस्ववन—
स्वान सुम्भम्। चत: प्रातस्ववने जगतीस्वरूपतथ्याकाः
निरुपकः।

धनुत्पुष्पस्तन्यं प्रचंबरं—“तत् ता पच्चद्यान्तुधुम्भ आदुतुः
प्रेतद्भोगऽं शत्व्याङ्को रुपम’—धरो। तात्तुः दम जगतः
‘पच्चद्यान्तुधुम्भ’ समस्यते। तथार्थ:—न्ताह्स्वलार्थिद्धहः
जगतिः; हार्थिवद्धद्धचार्थुः; तथा वधेदवः जगती साधितृधुतुः—

* २ मार्ढः ११२ दौ। २ मार्ढः ४१२ दौ ० धर्मम्।
† २ मार्ढः ४१२ दौ ६ धर्मम्।
भवति। पढःतदनुष्टुः सम्बन्धः। चनुःप्रो निर्विशेषतः नवः \\
लातुः॥
	तेन्द्र चूँक पञःपुढःपरा चतुर्वंचाङ्री गिर्यंकुम॥

बायतीद्वारा प्रष्यति—“ता न विशेषतिगीतुः। पुनः प्रायः \\
प्रीयःकृत्य चूँकदा रेण चतुर्वंचाङ्री रुपम्”—प्रति। तात्तुः दश \\
अन्यः। पुगायः प्रलेखः रेणा विशेषतां चतुर्वंचाङ्र्य नायग्रो निश्चितम्। बायतीकस्माहाभावः—“प्रायः \\
प्रथम महानगयः वा ऐवःवायः बायः प्रायः प्रायः महः”—प्रति। \\
शुक्लतला। रेण बायम्यंभव वायः प्रथमलताय प्रायःप्रशः। \\
ततो बायली द्वारा चतुर्वंचाङ्री वानुः मकलाहिरीकौड्यं (सं० १०.२१।) \\
चतुर्वंचाङ्री गिर्यंकुम॥

शारुक्षेलेम पुनः प्रबंधकति—“तदेतदस्तुः मध्यः महात्म- \\
बासुक्तः यशः एव वाचाः। तदेतदस्तुः चतुर्वंचाङ्री चाचां भवति, \\
यशःदेव तदुः यशः तन्वते; वाच भेष तदुःस्पष्टः सम्बलेः”— \\
प्रति। ‘तदेतद’ पार्थम मिस्काः सूक्षम् (सं० १०२१।), चदाव \\
देवः पूवः तस्यां चोदभिरप्रजानम्। तत्काणु ‘चायतचक्तः’ \\
gतस्यां न भवतीति बाराहृष्य यशः एव; विष्णुवर्षे वारलाढ्यः। तत्का \\
तिः यथेतस्फिङ्ग महां महेन, तदनि वरुणपादेव सुराश्रूः व य- \\
रुप मह; ‘तन्वते’ विशालतिः, विशालवेंद्राः ‘वाच भेष’ शेष \\
शारुक्षेलेम पुन्ः प्रायुक्तिः। तत्र समयमेव वाराश्रूः ‘हन्तलेः’ \\
विश्वेदाशिल्यां भवति।

वेदग्नपूर्वः वेदहारां प्रबंधकति—“सतात्तीक्षः हेघ्नाविवेकायथि \\
व एव विशालां बलाः”—प्रति। पूर्वशास्त्रिकम्॥

पथ प्रवगयसकं विचवते—“वायो शुक्रो श्रयायसी ते, विषि \\
• ‘ष पत्रे नरवेण मले कर्षुः’—द्वारकिः; ५० ४० २ पं ६० प्रवहाः।
धीरा चतीता, यायो मर्तं परीचा, सिद्धां वायवेनां लोमाना, मा विकिताल शुकृत, चा नो विशालमितिबिम्स, सा सु वो शम-प्रव, मय लं हङ्कनं रिप, यभिबतसी नदीतम दयानुभुमं प्रवग वैति च प्रति च शुक्रवाच्यः इहि पशुवेशाण्यो वप्तः"—प्रति।

वायो दुइः द्रवार्यं प्रतीकम् (सं० ४.४७.१.)। धीर्री द्रवि (सं० ४.४८.१.) हितोवः। यायो मर्तं मिति (सं० ४.४८.४.) दक्ष्यम्। दद्रेबेति (सं० ४.४७.२.) जतुर्यः। चा विकितान्नेति (सं० ४.१६.१.) ध्रुबम्। चा नो विशालमितिः (सं० ४.५.१.) छहम्। सा सु व द्रवि (सं० ४.४४.४.) वसमानं।

चप लं मिस्त्रसपम् (सं० ४.१६.२.) नवमस्म। धत्रान्तोनिद्रियिः ध्रुववेश्चढः रतने: दक्तितो: पल्लीः। यत्नकर्त्य पयुपदम्यः प्रशक्तस्मां वाये म्भस्तः।

पर भावः। ध्रुवश: प्रस्थः। दद्रेबेति विशालिनं दक्ष्याणि। यायो प्रजान युक्तविश्वाम्म्। धीर्री द्रवार्यां सूचि। बायवा बत्रेष्चः—द्रवार्यः। यायो मर्तं मिति "रच भा यातृ"—द्रवार्याः।

दद्रेबेति हितोवः मृत्ति "भा यातम'—द्रवार्याः। चा विचितान्नेति, चा नो विशालमितिवशानारी काठी। सा सु वो चमङ्क मित्रात ३०-ग्रंहः। च पतं हङ्कनं मित्रात दत्तोव्यः मृत्ति "भा युगम्"—द्रवार्यः। ध्रुवमान प्रश्नं "प्रमृतसं ग्रंह"—प्रति ३ ग्रंहः। चती मित्रास्त्रे चतुर्वेण योक्तिवास दशेन्वरे भद्रस्याण्यो ग्रंहम्।

महतीयमान् प्रतिपद्य दशेन्वरे—"तं लो यत्रेरितीमि रचिः (सं० ५.५०.१०.) महतीयमान् प्रतिपद्यमध् दयावायाम् चित्तोद्वेब्येन पशुवेशाण्यो वप्तः"—प्रति। पत्र यत्रेत्तीमि


प्रति पद मधिः, तद्वर वायामश्र दक्षिणिवें वर्षने; याज्ञव दोर्वकालीन प्रकाशी; तत्रादेतर्दः: ‘भद्रायाम रिव’ चौरि दोर्वकालीन कर्त्यां रिव प्रयोगवाहुक्षेण इमाने। तेन याज्ञवाच्य-धातुहारेष दीर्घायेष सामात्रतीनिर्देशं मद्यवाक्यं चतुर्वृक्षजो निर्धार्यम्।

मद्यात्माराशि विषयं—“इद्ये बसी चुन मयं (सं २.१.), रक्त नेदीय यदिष्ठि (सं १.१६.), पैठु अशक्षति (सं १.१४.२.), रक्षनेता (सं १.२०.), लं चोम कार्तुमः (सं १.७२.), विविष्ठया (सं १.१४.४.), प्रव दक्षराय दक्षराय (सं १.१६.) दर्शि प्रविषेक्याक्ष ममाश भातारनधुरुभाई उवहिनि परतुर्वस्मालो रूपम्”—दर्शि। ‘चाताम’ बधवातः। तथा चेरे बसी चुन मिहवाविकाः। अधिकार चतुर्वृक्षानिलविन प्रविषेक्याक्ष मकर-मकालायं चैवं विष्ठम्।

हृद्दात्मारण विषयं—“हृद्दी षुभ सम्र क्षा रिं-रिं दर्शि (सं २०.१०.) सूक्ष पङ्क्वचतुरुभाई उवहिनि परतुर्वस्मालो रूपम्”—दर्शि।

प्रवमर्दौपेत मेत्ताराहो विषेषविष्ठा सन्ति पूर्व चुकम्।

प्रमाणमानीपि सूक्षक तहं श्रमित्रं दर्शयति—“मस्यां पङ्क्व हप्पो रक्षायं (सं २.६५.) सूक्ष, सूक्ष सचोदा सिद्ध तं कुवेहिति पञ्क्वचतुरुभाई उवहिनि परतुर्वस्मालो रूपम्”—दर्शि। मद्याधिक्षम सूक्षम “उपम्”—प्रवादिरिष्ठम्: पादः। तत्र “हुवेम्”—दर्शि पञ्क्वमयाद्यवाऽ चातुर्लुक्षते। पति भिन्नक्षणावारक्को निर्धार्यम्।

एतत्सूक्तां प्रमाणितस्ते—“तद्व बच्चुंतं तेन प्रतिष्ठितपद्धेन सवं द्वाराध्यायतमादितेन स प्रक्षमत्”—दर्शि। ‘तद्व’ तत्सुं सूक्ष चिन्हंपुः। प्रतिमाता पदार्थि प्रतिनिवायताशक्रवास्मायुक्ता: पादः।
पदमपपिंशका | १४

यज्ञ पुल्टां तंत्रांप्रतितिधितपदम। ताहिन तेन सूर्ये सबमे
माधवक्षमस्ववनगम सवतीयमहान दशावर वारितवान् भवति।
एते सूर्ये यवम् 'भायसमान' सकोयमश्नतु कदाचिदिपि न
प्रश्नवते॥

चाल्य दर्थे विधसते—'रमं दु मायिनं ही दिव पर्यसी हस्व
वांच्यत्येषु नानु पर्त्याचार्यः कुपम्—दर्दत॥ दर्म मद्वादिद्रस्मृत-
विशेषः (सं० ५.३६.१-२) परिति पूर्वार्थाना मले प्रणेवर्णीयः।
तद् "हृदे"—दर्दि हस्वश्चञाया धातुरसि भवसरसि रत्नसरसि राजानी निष्ठू
पक्षस्थः॥

तद्वेद्यायस्तति—'ता छ गायवरी गायवरी वा एतस्य व्राणिस्य
मधविन मवनिन्'—दर्दत॥ 'ता छ' ता: चृस्वता चक्ष: गायवरी-
चन्द्राक्षः: गायवरी 'एतस्य' मधमस्य व्राणिस्य 'मधविन' मवनिन्
सवनं ववनिन्। पूर्वार्थानिवार्थकमेषेष गगला: मातस्ववनवाळिबं
बायवा माधवक्षमस्ववनवाळिबलं दिवतिमस॥

वज्रनू देवे निविदानं विधसते—'तद्वेद्यायस्तति वर्तिनि
यशिवशिवथीये; तधानार्यातिशु निविद दशातित—दर्दत॥
'वज्रनू' हरसिस 'निविद' पदभुनम: प्रविष्टते तदेतत्र छन्दो
ववनिनि सववस्य निविदाणं भवति। तधानार्याथाय तानु
गायवरी निविद दशात॥

चं वैराजसांसमवं ठठ्ठयं विधसते—'पिवा सोम मिन्द्र
मखल ला, सुविधी चं विपिनाकार्धिन्यि वैराजग छुड़ भवति,
वाहिने पनि चतुर्वेषु सह चतुर्वेषाको कुपम्—दर्दत। प्रश्नस्तो-
साधनवर वैराजसागः भावारः: पावरः: "पिवा सोमम्"—दक्षिदि (सं०
४.२२.१-२) स्त्रिविद्यमूहः; "सुविधी दवम्"—दवासातुः (सं०

\[ \text{\textcircled{14} \ ऐतरैयाधामशः} \]

\[ \text{७.१२.४-५.} \); \text{प्रति वैराजसामसमवोऽधिपति। विषयह्यक्म} \]

\[ \text{व्यवहर्योऽवलं वैराजसाम, \text{चर्म पार्थिवक्रमः पशुक्रमः} \text{; भतोत्तरि कार्यरत्न पशुक्रमः एतत् दशमीं श्रद्धाम्}} \]

\[ \text{कार्यार्थैः विषये—"यहावानेिति धाराषुता"—प्रति। श्रद्धान-} \]

\[ \text{तत्र सब्धक्षां विनयं श्रेष्ठ शिखरं शिखुश्रुणम्} \]

\[ \text{ततुअस्य अधे मन्यं प्रारंभं विषये—"ला भिदि हष्टिमष्टि} \]

\[ \text{चारि (सं० ६.४५.१,१९.) बुखरो योगी मनु निशीर्यति; बाँस्यं} \]

\[ \text{श्रृद्धश्रायतनेः"—प्रति। ला भिदिब्रह्मा मृणि हस्तम्} \]

\[ \text{त्वप्यम्; तस्मादेितं योगिन्सु तथागतं सुर्याक्ष्यायाम् 'बुधु' पञ्चां} \]

\[ \text{बंधेत। 'एतदश्रायतनेः' श्रुतारिष्कप्रकायानें बाँस्यं हस्त-} \]

\[ \text{धामसमवं विनयं श्रेष्ठ शिखुश्रुणम्} \]

\[ \text{ैराजसाम: सब्धक्षां प्रारंभं विषये—"ला भिदि प्रतििनि-} \]

\[ \text{विनयं (सं० ६.५८.४,६.) शास्त्रात्मकः"—प्रति।} \]

\[ \text{तद् विनयं दर्शनति—"सवार्षिका अनितेति जातवांशेव्} \]

\[ \text{स्वर्गिनि चतुर्विश्वाक्रो रुपम्"—प्रति। चतुर्विश्वाक्रो द्रव्यमुखोधयम्।} \]

\[ \text{पश्च "सवार्षिका अनिता"—प्रति; ततोंचर्यं जातवान्। 'अनि-} \]

\[ \text{चान्तुयुक्तं जातवसं' श्रृद्धश्रायोऽविनयम्} \]

\[ \text{तद् भिदितिविश्वविशाक्षुतलं विनयं दर्शनति—"ला भूवं} \]

\[ \text{वाजनं देिजूष्टि मिति (सं० १०.४७८.) ताकोऽस्यत: \text{१४}।} \]

\[ \text{प्रति श्रीमाणमांशचार्याविरंचि माधवीये वैदार्यमण्डिते} \]

\[ \text{ऐतरैयाधामशः पञ्चमपश्चितकायो प्रमाणायायं} \]

\[ \text{(एकविण्यकादिर)} \text{ चतुर्थ: खङ्खः \text{१४}} \]
कुछ खुल प्रदूढः वर्षाण्विदेशि सृष्टि वैसां विपरितत्व कथाङ्गृणुथम दर्शनि चतुर्थ्याकाशो रूपं युधमय ते हस्यभाषा खराजे दृति सूत्र सुरुण गभोरं बनुषाभुष भिंति जातकसूधर्यं इहनि चतुर्थ्याकाशो रूपं तद्भवेत् तेन प्रतिष्ठितप्रदेशं सवं द्राजारात्तनादेवतैनेन न प्रचारे ब्राह्मण मुः व् सर्वसाधृष्टि भिंति पर्यासोः विश्वासु गौर्ण्यवत् मिंयम्बियायाम्य मियवेत्तर्हेतः इहनि चतुर्थ्याकाशो रूपं ता उ गायचो गायचो वा एतस्व वायस्व मध्यगंधिमं वहनि तदैः तक्षन्ति वहाति वर्षान्वितविष्ठरिये तंगादुः गाय- चीकु निविंदं द्राति विश्वो देवस्य नेतृसुः तथसविदु- वरिष्ठ्यं सा विदिवदेवसंतति भिंति देवस्य देवस्य प्रति- पद्युनावदं बाणि सहि इहनि चतुर्थ्यं इहनि चतुर्थ्याकाशो रूपं ता देवो वायु सविता सुरं दृति सावित्र मेति चतुर्थं इहनि चतुर्थाकाशो रूपम् । द्वारा वर्षि । पृथिवी नमोभिनिरति द्वायपूर्णिकौः मेति चतुर्थं इहनि चतुर्थाकाशो रूपम् । क्रमभूयो दृतं मियवाच- सिमय उद्भासंतं मेति च वाच मियय दृति च चतुर्थं इहनि चतुर्थाकाशो रूपम् । गुणातुः देवीं नमोभिनिरति
वैष्णवतब्र प्रेति च श्रुतवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ।
ता त विष्णुद्स्स: सत्य धीपद्व: सत्य चतुष्यास्तेन चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ।
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
इति यत्र विष्णुद्स्स: सत्य धीपद्व: सत्य चतुष्यास्तेन चर्यायाम्बर हृप
माध्यात्म्यमेव सुनवाम सोम मिताणी जातावेद्याच्छुतामितः
नरो दीघितिभिरक्षयोरिति: जातावेद्याच्छुतामितः
विविधवाती जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
इति यत्र विष्णुद्स्स: सत्य धीपद्व: सत्य चतुष्यास्तेन चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
वैष्णवानुसार सुमती सामील्यान: माधतमा प्रतिपद्धति: जात इति जातवस्तुर्व यश्न चर्यायाम्बर हृप ॥
वृषभमपशिका १४

दृवम्—प्रति। बुधवरिः (सं २४४.) सूक्ते “उष्ण गभीरम्”-प्रति य: पादः, तत् “जयम्”-प्रतिवर्षात् ‘आत्मन्’ अनि-वातसुयापि खिला निध।

सूक्तगतं क्षेत्रुवसम्भ यहं—“तदू त्रेधुर्म तेन प्रतिभिः-पदेन यवं दाशारायतस्तवैवैतेन न प्रज्ञवेन”-प्रति। पूर्ववि क्षेत्रोयम्॥

खत्तीयं दर्षं मिति—“स्व मु: सब्रासां मिति (सं ५५१-५-२.) पर्यायो विश्वास गीतायात समवेत्य-सुद्धाते सचार्याता रूपम्”—प्रति। परिः प्रबोधिणी: ‘पर्याय:’ समासाः०:। तत्त्वात् “विश्वास”—प्रति य: पादः, तत्त्र शायत मिति यद्य दीर्घवाक्याः न यूनते। प्राधेतत् “अभ्य-याम्भ भिव” प्रयोगाविश्वासादीन्द्रिय भिव; वस्तोत्रद दीर्घवाक्य विश्रभो॥

क्षेत्र हरा प्रहंशति—“ता त्य गायत्रीत गायत्रो वा पतञ चायस्य मध्येन वषर्ण; तत्रेतक्त्वाद वयति गृहिणिविविधैर; तथादु गायत्रीदु निविदं दधाते”—प्रति। पूर्वबद्ध विश्रासांयम्॥

वश्कालां विपरीते—“विश्वो द्रेव्येन नेतसूय, तत्सावितरे रस, ना विश्वासं सत्यं मिति वैष्णवस्य प्रतिपद्धचरी; नावते दशनि चतुर्भज्ञान: रूपम्”—प्रति। “विश्वो द्रेव्यस्”—प्रति (सं ५५०.२.) कृष्णका, “तस्ब्रवितुः”—प्रति (सं १२२.१०, ११०) च चर्च:। एव चयो छात्सामस्याः, वैष्णवस्य प्रतिपद्ध। “पर्व विश्वासस्”—प्रति (सं ५५२.३-५) चतो शुपर:। पर्यो हुःलावू भार्ततः; छात्सामस्याः एव मन्यसिनिः॥
यविद्येवतां सूतं विषयं — "या इती वातु सिद्धा ईरान प्रति (सं ३.४४) सावित्र भैति चतुर्घ ज्ञिन चतुर्बिंधुजाको रूपम्" —प्रति। प्राकारोत्तम विषयम्।

प्र-यविद्येवतां सूतं विषयं — "प्र चावव यमः ड्राविकी जमो-भिरिति (सं ३.४४) चाववघिर्षियः; भैति चतुर्घ ज्ञिन चतुर्बिंधुजाको रूपम्" —प्रति।

प्र-छयी वासुवनमवेंति विषयेविपतं सूतं विषयं — "प्र चावव यमः द्वार द्वार द्वार मिच्छ मिच्छ द्वाराभवं; प्रति च वाच मिच्छ द्वार च चतुर्घ ज्ञिन चतुर्बिंधुजाको रूपम्" —प्रति।

प्र-यविद्येवतां सूतं विषयं — "प्र चावव यमः रूपेण सिद्धा ईरान प्रति (सं ३.४५) वेवायः; प्रति च द्वाराभवं ज्ञिन चतुर्बिंधुजाको रूपम्" —प्रति।

भवविद्येवतां सूतं विषयं — "ता औ विश्वेस्य: यिद्य हिद्या: यिद्य चतुष्टात्यासन चतुर्विंधुजाको रूपम्" —प्रति। 'ता ० तासु घसमता कसे "विश्वेस्य: विश्वेस्येऽः; तावे विनिकितिति: हिद्या: यिद्य, चविद्या-चतुष्टात्यासन यिद्य; 'तेन' विश्वेस्येऽः चतुष्टात्यासन यिद्य निर्दृश्यम्।

प्र-छयी वासुवनमवेंति विषयं — "वेवायः द्वारमः जमो-भिरिति (सं ३.४५) चाववघिर्षियः; भैति च द्वाराभवं ज्ञिन चतुर्बिंधुजाको रूपम्" —प्रति। तय चूर्वस्य (सं ३.४५) प्रव-स्वयम् चम्पुतोतस्य पर्यते "इतो भावात्:" —प्रतिवेदवायः वायुस्येऽः पर्यते सिद्ध सन्ति।
वत्साधारः सूर्याः विचारणे—“क् देवा ब्रह्म नरः चलिता दृश्य मावते; न विख्यातं जनूनि भेदति ज्ञातिविदुः शृणि चतुर्योऽहारी रूपम्”—दृश्य। चित्रम् सूर्ये ( स० ३.१५४ ) दत्तीयवत्सा मृचि न "मद्यिरस्"—प्रतिर्थवचाराशयतम्। न विश्रामीयादि। प्रद-माया: । क्रमवृत्तिय: पादः। तत "अग्निनि"—दृश्य ‘जनि’धातु- उत्काले विख्यात्।

विविधाचार्याः लिङ्कार्याः दृश्यंगतः— “ता च विध्वंसः चतुर्यो: दिप्यतः। चतुर्योऽहारी रूपम्”—दृश्य।
चित्रम् सूर्ये एवादम् विपदः। दत्तारामणुः।

चतुर्योऽहारीः मृचि विविधाः— “जातवेदः सुनवाम शोम स्मितं ( स० १.५५ ) जातवेदशास्त्रा”—दृश्य।

जातवेदोऽध्वेगताः मद्यतः सूर्याः विविधाः— "चलितं नरोऽदीप्तिः दिप्रियाधोरेति ( स० ३.१ ) जातवेदः। दद्युती नरः सत्यार्थः ज्ञातिमणीयाः चतुर्योऽहारी रूपम्”—दृश्य। ज्ञात्य जगतो वेदिद्धलात् चम्परेव ‘जातवेदः’। दद्युती नरः द्वितीय: पादः। तत "अनफळः”—इतिवर्ष्यार्यानिधातुयुक्तं विख्यात्।

विविधाचार्याः लिङ्कार्याः दृश्यंगतः— “ता च विध्वंसः चतुर्योऽहारी रूपम्”
चतुर्योऽहारी रूपम्। भवात्तारामणुः विराजः। दत्तारामणुः।
प्रति श्रीमद्वायुष्ठाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थप्रवक्ते पृष्ठपरिशिष्टायां प्रथमाध्याये
( एकविंशाध्याये ) पृष्ठ: २

वेदार्थ्यें प्रकाशन तथा दांहै निवारणाः
एकविंशाध्याये देयादू विषातीर्यमहेषः

प्रति श्रीमद्वायुष्ठाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थप्रवक्ते पृष्ठपरिशिष्टायां प्रथमाध्याये
महेषः
॥ षष्ठ द्वितीयांग्लायः ॥

( तस )

॥ प्रथमः केषां ॥

॥१॥ गौरः देवताः पक्षम् महर्षवति विषवक लोमः। शाकृयं साम पञ्चम्बंद्वोऽवासेन वदालोमं वदासमं शाकृयं नारीः व एवं वेदं वदै गेरिन् न प्रेति न यविष्टं यत्प्रसबप्रांजो तपूः यदेवव द्वितीय महसूलासंपुर्य्ये पश्चां यदूवेदवाय व्यातिवद्य दुष्टवं यदूध्वस्वदानामभूमि पदे देवता निधिच्चते। दत्तरिच ममदित्यं शुश्रवव। यदूध्वस्वद्य यन्नुमाद् यस्मुनन्दस्य। यस्मुनन्दस्य। यदृचासवहिष्ठुः। द्रव य च पश्वोः वभागं वाजत दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां वहां वां कांत दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां वहां वां कांत दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽ�ां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः दि पश्वोऽयां पांढः
भवति जागत सम्भासवल्पमुख्र्यः पञ्चमे श्रवन दश्याः मध्यमन्लो चूरए मा नो चक्षुं दिविप्युष्पुः मा नो नवो सहिः तन्मे रविव सुर्युपासा बहवः सुरचिनं इस्मा उ वान दिविष्यः पिबा सुतबा रसिनों देवं देवं वो वाने देवं देवं बुधुस्ता गायिणे वच द्रति बाह्यतं प्रवगं पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं यत्वाद्भावान्यथा विशेषित समक्षतीयध न्वतिपत्याद्भावान्यथेिगित पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं मिन्न्व इक्षुमपा एवं इक्षु नेतीय पद्धुसक्षिष स्रिष्कपते द्रमंजिरुतां यं सोम ब्रुतमिः पिववञ्चों बुधुदिन्याय गायिति द्रितीवि- नाथा समान खातान् पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं मवितासि सुनवतो वृक्षवार्षिण प्रति सूर्य महत्वानं पञ्चमपरे पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं समाधवि हि सोम ब्रुक्षद् प्रति सूर्यं महत्वानं पञ्चमपरे पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं मिन्न्व पिव तथा सुतो महायति सूर्यं महत् चैष्ट्वरं लीन प्रतिदित्वदेवं सबरं ह्यादारायम्बतनाद्वैते न पञ्चवते महर्षि दश्यब मीठ् प्रति पर्यासों नेति न प्रति पञ्चमे श्रवन पञ्चमसाक्षी दूरं तत उ गायनो गायवों वा पञ्चम चार्यस सम्भन्तिं वष्टितं तद्ग्रे-
तत्त्वंद्वे वहृति यज्ञानिःविषीयते ्तत्त्वंद्वे गाय-चीनु निविर्द्द्वभारति॥ १ (६) ॥

चचन नवरामयेश्वरय पश्चं, मध्यमरामयेश्वर्य द्वितीय मातविंचते—“गीवें देवता पश्चं मध्यविंचति विषव खोऽः स्वारं साम प्रणिम्बन्धुः यदारैवत मैरवेय गधार्दमों गधार्दाम यहाण्डम दुः राश्रीतिं य एवं वेदृ”—त्रित। पूर्वत्व वागीवं गीर्जेन धीरेव संदिन देवताया धनवयः सुभकम्; तत्व वागीवं धुः करण चतुयः जस्युसम, पश्चमस्थाक्रेण गीर्जेन देवता निरवाशिवा। श्रोमानं मध्ये विषवो निर्वाशिवा। तथा विषवस्य श्रोमध्ये धुः करणं हर्त्रे मारातम्—“तत्वभो धित्तिधिति य तिश्चिति: स पश्चंभि: स एकया, मध्यें धित्तिधिति य एकया च तिश्चिति: स पश्चंभि: ; मध्यें धित्तिधिति य पश्चंभि: च एकया च तिश्चिति: स पश्चंभि: ; च्चर्शेः वै तिश्चि:”—त्रित। पश्चाय मध्ये। एकद्धुःश्राविष्ठि पर्याये-रावर्तनीयः; तद्ध प्रभुमायाँशि: पाठः; धितीयाया: पश्चंभि: पाठः; ्धतीयाय: सज्जदेव पाठः। ्धतीयायाँशि: पश्चंभि: पाठः; ्धतीयाय: सज्जदेव पाठः। ्धतीयायाँशि: पश्चंभि: पाठः; ्धतीयाय: सज्जदेव पाठः। एव मात्वाभि: समवंतिनामानिः धीरिमिनिष्ठि: श्रोमोभवति। पश्चाय प्रवर्तम व्याख्येयम्॥

पश्चमस्थाक्रेण मध्यमानिः दर्शयति—“यामै नेतिः न प्रेति वरुः खिं यं पश्चमस्थानि धुः”—त्रित। पामात: प्र-मध्यम मात

* तायौ प्रयौ १२।१२।१।
विश्राम मिति नकारवैभव प्रतिविधि त। ग्रस्तु ‘खिल तिति-वालव्यक्ति सम्पशोचितं ततू पञ्चमस्यात्रो नियुक्तः॥

दितीयांसुची विश्रामां पञ्चमिष्ठकतिदिष्टति—‘यदाहिं द्वितीय महादेवेन्ततु युनस्यत्वसम्’—द्रति। नवराष्पणेष्या यत्वशम महाविभास, ततू चरण: न भवति, किंतु यदेव द्वितीय महादेव पञ्चमलेवू प्रजायि; तदं विश्रामां महासु-समेय सिलयः॥

ताति विश्रामां दर्शयति—‘यदृशेनमयावितिवियत्वववदू खण-खणु यदु रघुवर्याप्रभुभी पदे देशता निवसति यदन्तरिष मधुस्दिन-तमः’—द्रति। पुरवेदु आशेेयम्॥

पचच विशेषविश्रामां दर्शयति—‘यहुभवदू यदृःधववदेव-सचारायुष्मयमहायत्त्वहुः यदहर्वावदू विश्रामां द्रव वि पथयो, यज्ञागत्व जागतां वि पथयो, यहार्ष्यं बार्ष्यतां वि पथयो, यत्ताङ्ग वाञ्चिय वि पथयो, यदु वार्ष्य वार्ष्य वि पथयो, यज्ञविष्णुविर्यं पथयो, यहुप्रभुर्षिष्ठ पथयो, यत्ताङ्ग यत्ताङ्ग यत्ताङ्ग, यदु द्वितीयाःप्रति रुप वै सदान्ति के पञ्चमस्यात्रो सुधाचि’—द्रति।

दुर्भोधवेगुःसिम्मक्ष्यापेतव यवदानि, तस्यथे विश्राम। तवाविर्यं पञ्चरूपं यदक्षिण, तपविने विश्राम। पञ्चरूपस्य बाहुविभवेणे मेव यद-आशेेवधियादिना पञ्चरूपान। चतिकपादवृह प्रथेेपं: ‘चधावः।’

प्रज्ज्ञाती यादवदिन, तवातंख्यविकपादोपेतम् ‘चधाववत्’; पञ्चूपां सधि चतुर्भ: परिभयोपमां मुख भेकं परिपत्तति; चतो यवदानं पञ्चरूपं भवति। तदेव ‘विश्रामा द्रव’—पञ्चानेन सही-कियते। विविधां: छुट्टाः ‘विचुट्ट’; एकामात्रं नूतनः।

# १४१४५ २५० दच्छयम्।
तथादध्वनी खूनः; — महापेशय भाष: खुसः, तदर्पिणाय रसिष्ठः खुसः; ततो गो; ततो जैसे सुखुपौड़े द्वे दृष्टम्।
‘जागत’ जमतीस्वंभ यद्वितं, तदर्पि पश्चापम्; श्रीमानस्य-प्रसी नावः पशुग नामनीतवाञ्चायमत्तम्।
तथा ‘बाणिः’ जमतीस्वंभ पश्चापम्; पशुविधये द्रव्यमा माणिखावाये पशुग विजने सुनां बाणिः
पश्चापम्; पशुकुन्युने पशुविधये स्वेताः पथवः पाश्चः। यद्
‘वामम’ रसमीयं सूठं शरवापीस्निम्न: आयं भवति, तदर्पि
पश्चापम्; जैसे हि गवाळ्यादिः पन्तव द्वितं, तदु वाम
रसमीयं द्विते। ‘हविशाद्’ हवि:सन्नवहोरता यदस्ति, तदर्पि पश्चापम्;
पथवो दि देववास्वमक्षिः-कर्मचा हुःस्ते। ‘वुक-वुक’ वुखः
सन्नवहोरता द्वितं, तदर्पि पश्चापम्; पथवो दि पुकः-
पुप्पाला सूक्ष्म हयतेऽः। “शिदा मावनाः”–एकादिशके मध्यम,
नामस्य नूतनत्वं ‘बाणिः’ साखं; तस्माद नेत्र निर्माणम्। पाश्चः
भिति यतु पुरः वर्षमं, ततु पशुविधये युते; पर्यंत पश्चापक्रमान्व:
सम्यक् भिति विनेषं। ‘कूटत’—ृति वर्षमानार्थ्यायापत्रोधियें
प्रातुमां विनिर्गतत्। एतस् हितीयास्नानं रुप भिति पूर्वे
कृताम्। यद्य भूति यानि हितीयाविवृत्तानि निपिना, यानि
चाल नूतनानि, एतानि सर्वेष्णिपि पश्चमग्राजो विनिक्पकारी
कृत्यानि॥

* २ मार्गं १७४ डो १७४–१७५ डो १७४ पृं १७४ डर्वास।
† २ मार्गं २१२ डो २०४ डो २०४ डर्वास।
$ वाकागुणकाराप महानाशाशाय बाणी; तस्मानापायावाजीहायमनि।
$ २ मार्गं ४१५ डो २ पृं २०४ डर्वास॥
चाँगलेवर विबधस् — "द्रम मू घू वो भातिच्या सुषुप्त भिंति पशुम्याक्ष चात्यां भवति ; बागत मधुकावलयवरपूर्व, पशुम्याची राहनि पशुम्याक्षी कुम्भः"—रूपः। द्रम मू विषाल्बिद सूक्ष्मः (सं ५. १५.) ; जगतीश्वरोदुः बाग्य नवर्षें: श्रीस्वामीय: ॥। तत्र द्रोहिस्माता सूचि जगतीश्वर्वद्वेषः: घाट्येंपारिवेशिकः पाठिम "भरहाजः सुरायः"—राखे: समाधायते। झटोदिकपादसुंख- खादिधिव मधुमल्लिवः तत्र पशुस्कुम्भः; पश्चाय पाठ- घाट्येंपारिवेशिकः सूचि स्वविधानल्लतः। द्वितियंगुनः पशुमे रहनि विनियोगः युक्तः योक्षः; तत्रादित्यक्षुम्याक्षी ‘रूप’ निरुल्लकः ॥

प्रथम प्रत्येकसां विवर्तस्ति:— "भा नो यद्य द्रिव्यम्, सा नो वायो मूहे तन्मः, रत्नन प्रभुसायशा, बदवः सूर्यचर, द्रम ए वां द्रिव्यम्: पिपः सुस्वर रचिनो, देवं देवं वो द्राहे देवं देवं +, वृषु गायिनये वष द्रतिम बार्षिकं प्रवृत्तं पशुमे रहनि पशुम्याक्षी कुम्भः"—रूपः। भा नो यद्य स्विति (सं ५. १०१. ५. १०.) देद राखे, भा नो वायो देवेशा (सं ५. ५६. ३५.), चोंज्य प्रथमकृषिः; रत्नन नेशाल्चि (सं ४. ४६. १०-७.) विहीयः, बदव देवाल्चि (सं ५. ६६. १०-१२.) देवाल्चि, द्रम ए वा विनियोगः (सं ५. ७४. १-१.) चोंज्यः, पिपः सुस्वर नेशाल्चि (सं ५. २१-१-१.) पशुमः; देवं देवं स्विति (सं ५. २७. २१-१५.) यष्ट, द्रव्यदिति (सं ५. ५६. १-१.) स्वमः। नदेताकस्यं बहुराष्ट्रोत्योगदृशः बार्षिकम्। धाती विनियोगस्वाध्यक्षीहलि योम्यतया तत्त्वा निरुल्लकः ॥

* * *

द्रम मू घू वो रत्ननमिवविकार्यां सुवि:।
तमालिनो नवर्षें प्रसाधना श्रीस्वामीयः
"द्रम मू घू वो भातिच्या सुषुप्त भिंति नमोकाम"—राखे: (५. १५.)।
+ द्राहे देवेश्वरानां प्रवृत्तिक्रियायेक पाद्यिकपारिवेशिकः।
पचमपित्क | २ | १ | ४७

चत यशोतर्क प्रतिपद विषयों—“यत्वाणमयाः विरेिति महतीवयाः प्रतिपाणायाः विषयेक मध्ये शरीन पत्रमसहायोऽरूपम्”—दृष्टि। यशोतर्के प्रतीत सूचि (सं० ५०६३६.) पापचण्य-विषये पदे पत्रमसहायोऽग्रं संगमः।

चत हितीयांगाः समानांसंगमः पशुभूतिः विषये—
“द्रुत प्रशोभणा एव (सं० ५२५.), द्रुत नैदीय यस्यखः (सं० ५११.), तत्त्व रचाचार्याः (सं० १४०१.), चिन्मेता (सं० १२०४.), लं श्रीम क्रतुः (सं० १४२२.), पिन्नवाय (सं० ६६६.), हस्तदिनायाः गायत्रिते (सं० ५५८.), हितीयांगाः समान हातान:, पदेिै मनि पत्रमसहायोऽरूपम्”—दृष्टि।

‘हातान:’ पशुभूतिः।

चत मद्यमविशेषन पत्रपाद्योियतपाल्बंशिः विषये सूचि विषये—“विभाविषि सूचि यूमाणिः प्रति (सं० ५४६.) सूचि महत्त पाल्बं पत्रपादः, पदेिै मनि पत्रमसहायोऽरूपम्”—

दृष्टि। चत हितीयांगाः “पिवी सोम मद्याः”—दृष्टिप्रभात दृष्टि सूचि मद्यमविशेषन। पत्रपादः: विषयः। तात्र येवावास्याः विषये—“हत्या धि सोम रक्षदि दृष्टि

सूचि (सं० १०६०.) मद्यपाल्बं, पत्रपादः पदेिै मनि पत्रमसहायोऽरूपम्”—दृष्टि।

पुनःचत मद्यमविशेषनोियते विन्नुपकस्यस्य सूचि विषये—
“द्रुत पिवी सोम सोम मद्याः (सं० ६४०.) सूचि मदुमात्रेतः रूपम्।

* पिविताति सूचि सूर्यसिधं, पिवा श्रीम मद्याः व रक्षाति। चं ते भग महाराजः, विषयः वेदां: प्रतता तद जूतः, पचमसहाये चलावां रक्षे रक्षे”—दृष्टि।
तेन प्रतिषिठतप्रेतं स्वमं दाधारायतन्नावैतिनं न प्रवचने”

पूर्ववर्त्त व्याख्येयम् ॥

चारार्थशब्दवर्त्तमहतितीयश्रव्यालोकं प्रोक्तप्रथीवं देनं
विधि—“भस्मान्व एकदेशी देनं पर्याप्ती भूतं न प्रेति पवने
शनि पवमसखास्फल रूपं”—देनं। परितो प्रथीप्रथीयं पवायः।

तत्स्वरूपं निविद्वार विधि—“ता ष गायत्रीं गायत्रीं
वा एको ब्रह्मण मधुकंवं वर्षस्ति तत्रैतक्ष्वरं वर्षस्ति, यशो
स्विदियार्यं; तस्मात् गायत्रीं निविद्वि द्धारातृ”—देनं। पूर्व
वदु व्याख्येयम् ॥ १ ॥

देनं विशेष्वर्त्तमायायथाविशेष गायत्रीं गायत्रीं वेदार्थप्रकाशिः

ऐतरेयब्राह्मणम् पवमपविक्रियायं हितीयाधिपश्च
(हाविंदाधिपश्च) प्रथमं खण्डः ॥ १ (४) ॥

॥ पथ दितीयं: खण्डः ॥

महानामनीवव भस्मं ब्राह्मण साहं रावनरे
शिनि पवमं शिनि पवमसखास्फल रूपं स्मिर्द्दे वा
एताभिमुखान्तः मन्निमीति क्षेत्रात्मार्थानान्
स्वयं इसे वै लोका महानामां इसे महानां
प्रवर्त्ये लोकानु प्रवाहकं। क्षणं सवं मध्यको-र्वीरं किंच तं
यहिंयाक्रोकानु * प्रवाहकं। क्षणं

* “यद्विखान् कोस्यान्” क, य, त्; “यद्विखान्योकान्” च, य, क, य; “यद्विखान्याङ्ग”
च, त्; “यद्विखान्याङ्ग”-प्रति४४ यथावचाराय:।
वर्ष मथकोणेदार हिस्से पत्तलष्ट्रीयकरण शक्तीविहार प्रदीपको ता अखा: सीबो वयङ्गज यहूदी: सीबो वयङ्गज तलिना भवणलिखिनां सिमात्वेल लाटीरण्या विश्वूत उप नौ श्रीमिन्द्र विश्वाचा पवित्राधिकार्यसे वृषभवानु पृवि-मान्यमहान्यूर्धवानु पशुमे श्रनि पशुमलाञ्जङ्गो रूप। गदशानेन धामाश्चुताशी खा शृः नोनुस दृष्ट रत्नलर्ग योगिन मनु निर्धार्यत रायलर्ग झीतदश-रायतनेन सो छु छ्वाव वानस्थलेन सामर्थ्याधी श्यामसानु पशुमो पशुमे श्रनि पशुमलाञ्जङ्गो रूप। खूँ मूः छु वाचिनं देवजूत मिति तार्यार्यस्पृज्जः।॥ २ (३)॥

चतुः शायरसंघमानेन लिंगेन नुका कशो विष्ने—
"महानारायण सुवते शायरेष साभा रांवलारे श्रनि पशुमे श्रनि पशुमलाञ्जङ्गो रूपम्"—दृष्ट ते। "विहा सच्चिनु"—वर्षादिती नव चत्वर महानारायणासे श्रनि साभा तुः सुवते; पच्छेद महानारायणासे श्रनि साभा च रांवलारुक्तषमालासवनतर्म; प्रतिवस ता रूपो सोऽहः।।

"महानारायण"-चतुः निर्विनष्टी—"सवर्णो वा यतात्मकं हराम निरुपित, पतां व नीरुगलावाशे तस्यो दृः वो लोका महां-
नाचा यसी मणान्:

पुरा वाद्यविविधः स्य श्रीव ऐवः
योद्योगस्मिन् भविष्याति विषाये "विदा मधवन्":—वाद्यविवि
हितं भितं:
हमारण शुपश्रेष्ठां निमित्तावां
तथा चाचार्य
मिश्राशस्त्राणि लघुमण्डलाभासारकृत्यावः सम्बन्धः;
चपिं च मधा
नाभारी भूरादिकोजातयस्कः हुः;
बोकाष मधान्;
ताभाद
प्यासी महानाशीलम्।

नघु यद्यार्थीपूर्वः साम मधार मिति कल्याणं,—
यद्यार्थी पञ्चायते; न पैता क्षणुक्षशाश्विषः,
किन्तु पाण्डुङ्गवयोपेता चुब्रुः; 
तत् कथ मायां मधारील मित्रामहाभा प्रतिमित्वालाचापरील
सिद्धां निर्वचनं दर्शयति—
"हानवे लोकान् प्रजापति:
खोटें सर्व मनोकथानिदानं विचित्र;
यदिमांगळान् प्रजापति:
खोटें सर्व मनोकथानिदानं विचित,
तद्दालों सर्वस्मक्षङ्गारीं नम्नरोलम्":—प्रति
पुरा प्रजापति: "विदा मधवन्":—वाद्यविवि
महानाशीलम् हुः भाय, 
तदालों लोकान् ( प्रजापति: ) हुः,
तामा भाषानाशीलभिनीहरुमही, यदादेशु लोकेषु यत् किन्तु
शास्त्रसमग्राभिचारात् खड़ाम् मिलिता,
ततवः खः मनोकथः
मतिमाध्यमभूतः

यदादेशु प्रजापतिरक्षितो, 
ताभादविहिते-
क्रम एता रक्षः मधारीनामः;
हन्वम्।
महान प्रकाश
ताशां मधारील चन्द्रमवाम्।

प्रकाशानाचार मधानाशी: प्रमेयति—
"ता ज्ञाती: श्रीमो भमङ्कः,
यद्यादेशु: श्रीमो भमङ्कः,
तक्षिया भमंस्तविबिन्यां
सिद्धदः":—प्रति। या एता मधानाशीरः चन्द्रस्य, तत्: 'श्रीमो अवता
ब्रम्हं स्वमुः
"प्रतिमत मोः":—वाद्यविवि "यथा व: ए श्रावति"—

* "प्रतिमत मोः":—प्रति ज, ख, च।
प्रकाष्ठा दामतयोग्नी चीसा ; तत्त्वा: 'चीसा' ज्ञात्मापिनी: चला प्रवत्तापित: राविक: सृष्टवान् ; चतु प्रवाला: संभिता: संभिताविनः नामायने निम्पु चारस्थ्राणे ८ चालायने। पधवा नवेता ऋषिशब्धेिम उपरि सिद्धिलेन प्रवृत्त्यने। तदा धायाय प्राय— "मायारं वेद्ये महानाया: स्तूत्रियस्ता चारस्थ्राणं गत प्रवत्ता तिर्ती मनसाः"—प्रति ( सौ ३.१२.१० )। धायाय मन्तरे। यदा मायार साशा उद्योगनं विषायने, तदानी महानाया नाम: स्तूत्रियस्तुर्वनं मनसाः। तसु 'प्रवत्ता' स्तूत्रियस्तुर्वनं नवस्थ्राणायापिता तिर्ती: कर्त्तव्या। धायाय प्रायनं निति धाययोग्न वचने। सयायोग्नता मुखा नेिता मेषार्वे सति तिर्ती प्रवृत्त्यने मनसाः।

स्तूत्रिय सुखासरुपयं दच्छ विषायन्ते— "स्वादोरिविा विवृहुृ, दच्छ नि हरिरित: सुत, सित्रेव: विषा। प्रवृधिजिर्वुर्दृप्तिनं वृक्षान्त: पनपे दच्छि प्रवृत्त्यनं रूपम्"—प्रति।

स्वादोरिविा दिगरामाय प्रायप्रायबालकार्णयस्तुर्वुष संसारपुष्पन् ( सौ ४.८.१० ) दच्छ न

प्रवृत्त्यनं रूपम् ( सौ ५.८.१० ) दच्छप्रवृत्त्यनं दच्छ न

प्रति ( सौ ५.८.१० )

प्रति ( सौ ५.८.१० )

प्रति ( सौ ५.८.१० )

प्रति ( सौ ५.८.१० )
१२६

"ऐतरेयब्राह्मण"

१.१२.१) वर्तमानः विनियोगः वृक्षेण स्वरूपेण वास्तवः। तत्र शास्त्रीयोपेतञ्जलः। "भृगु नाम च भृगु मन्त्रम्।"

पञ्चसिंह धार्मिक विषय विचार—"यायावेनिति (सं १०. ७४.६) धार्मिक योग्यता"-द्वितीय।

तत्र भाष्यम् रघुनाथसाधवोऽनि विषयम् - चर्चित लोकोपयोगी(सं ७२.२२) रघुनाथसाधवो निवर्त्यते। रघुनाथसाधव श्रोतदशरायतनेन-द्वितीय। पुनःलाद्यो रघु-नाथसाधव निर्देश तत्क्रियम्।

शास्त्रसाधकम्-सामग्रीविशेषतः विषयम् - "मो यव वाच-तत्तवनिति (सं ७२.१) सामग्री भाष्यवाणु; पशुपार्थ, पशुपार्थम् रूपम्"-द्वि-चर्चीय मेच सर्वसंसार प्रभावस्थान व्यवस्थाम्; विमुक्ति द्वारा रघुनाथसाधव भाष्यवाणु। तत्र पशुपार्थलुकूर पशुपार्थम् रूपम् योग्यम्।

पञ्चसिंह विषयम् - "सा मू यव वाक्योऽदिकूर देवप्रति सूत्रम् मिति (सं १०. ७५.५) तार्किक योग्यता"-द्वितीय २।

द्वितीय वैदिकशास्त्रार्थविशेषताम् माधवीयोऽदिकृति वेदार्थप्रत्ये ऐतरेयब्राह्मणम् पञ्चसिंह विषयार्थविशेषतायोऽदिकृति वेदार्थप्रत्ये

(भारतम्) धितियम् खण्डः २ (३)।

...
मेंद्र रक्षा रक्षतूर्यं ज्ञानिते सूक्तः पाण्डः पवित्रपरः
पक्षमे द्रष्टि पवित्रवर्माकारो रूपम् मिन्द्रो मद्याय वायुध
इति सूक्तः महत्तात् पवित्रपरः पक्षमे द्रष्टि पवित्रवर्म-
कारो रूपः सचा मद्यात्मशब्द विश्वजन्या इति सूक्तः
ि महर्षीश्चेष्टे तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं दाधारायतनानं
देवेतनं न प्रचयते त मिन्द्रं वाजवाससीति पंर्यासः
ि सृष्टा वृषभो भुवनिदित पशुशृङ्खः पक्षमे
ि पवित्रमाकारो रूपः तद् उ गायत्री गायवो वा
एतत् चारुकाम भूणिति तदैकवकेयो वदति
ि यमोऽविधोगुते तथाद् गायत्रिः नीविन्दे
ि तथावित्वत्वृक्षीमहे यथा नो देवं सवितरिति
ि वैवर्तेवास प्रतिपद्यतुर्प्रि राजनानि द्रष्टि
ि पक्षमे द्रष्टिं पवित्रवर्माकारो रूपः मुदू वा देवः सविता
र्मुणा इति साविकसः मा दाशुपे सुविरि भूति बाम
ि वामं पशुशृङ्खः पक्षमे द्रष्टि पवित्रवर्माकारो रूपः
ि मही द्वावपूर्वीकं द्रष्टि द्वावपूर्वीकं
ि पशुशृङ्खः पक्षमे द्रष्टि पवित्रवर्माकारो रूपः
ि स्मृतिमूला वाज देन्त्रो नो पशुवेहर्मिन्ते वाचि वे

ब्रजः विष्णुः”-प्रति वासो वीरो ०.३ ।
वामसंहितायाः तु । (०.२ ०२-१३)
पश्चवः पशुघर्घः पश्चमे रहनि पशुमस्माचारः रूपः स्तुतिः जन सुवतः नवसीमिति वैश्वदेवः मध्यसत्करण-रूपः पश्चमे रहनि पशुमस्माचारः रूपः इविशाना मजरं खार्द्रोल्हामिनात्तखः प्रतिप्पदाविष्ठलयः मे रहनि पशुमस्माचारः रूपः वधुनुः तत्विचित्रुः चित्र-द्वितीय साधृः स्वप्नपत्यः मे रहनि पशुमस्माचारः रूपः चातृवेदेष्वी सुन्नामः सोऽऽ मिति चातृवेदेश्व चाचुंतामिनीचरीः द्वितीयः स्वप्नः स राजेति चातृवेदेश्व मध्यस-वत्तशुघर्घः पश्चमे रहनि पशुमस्माचारः रूपः।।(२)॥

पशुपादपेततया पशुनः विविधस्वरूपः चूर्णं विष्णवः—“प्रेषं व्रजः
वृत्तायंविशेषति (सं ८.०७ ।) चूर्णं पाल्लं; प्रचरणं, पश्चमे
रहनि पशुमस्माचारः रूपः”—ङ्गः॥

मददेवः पाल्लेन च विविधुलोके चूर्णं विष्णवः—
“प्रेषं मदाय वावृत्त द्वितीय (सं १.६१) चूर्णं महत्पाल्लं; पश-पर्वं, पश्चमे रहनि पशुमस्माचारः रूपः”—ङ्गः॥

मददेवतुलिपिकां बिनुपूक्षलं सूर्यं विष्णवः—“सत्वा मदाय-सत्व विशेषजन्यः द्वितीय (सं ६.११) सूर्यं मदातान्त्रिकं; तैन
प्रतिदित्तपदेन सवमं दाधारायतनातदेवैरेन न प्रस्थवते”—ङ्गः॥

पशुमा व्रजेश्वीरैं ब्रह्म विष्णवः—“त निर्देषं वायामविष्णवः
(सं ८.८२.३-५) पर्यः; स वृषा वृषभो शुभदिति पशुरूपं,
पश्चमे रहनि पशुमस्माचारः रूपः”—ङ्गः। स वृषजनादिहितीयः
पाल्लं; तत्र वृषभमथुवान्तर्खन्तातु पशुरूपळः॥
पशुपाशीता २ १

तत्त्वस्वृते निबिद्धानं विचारं— "ता न गायकोऽगायको वा एतस्य ब्राह्मणं मध्यं मिलितं वहितं; ततुत्त्वस्वृते वहितं, यथिविभिंविभिः, तस्माद् गायकोऽगायको ग्निबिर्ध दृष्टाद्य—रत्नं।

वैदिकगृहसः भच्चुमुः विचारं— "तत्त्वस्वतुस्तैोऽस्मे, वया नो देव सतिरिति, वैदिकगृहसः प्रतिपदुपुरी; राज्यारो नानि पञ्चमी रत्नि पञ्चममात्राः रुपम्—रत्नं। "तत्त्वादितः"—रत्नं ( सं ५.५२१-२।) ब्रह्म: प्रतियत्, "चया नां"—रत्नं ( सं ५.५२९४-५।) तत्त्वोजुपुरं; तत्राभुव राज्यारो धार्मिक। पञ्चमासुम्बलासः राज-वर्गम्; एवं विक्रम सम्बादिनीयम्।

रमणीयवाणोऽन्न वामस्वस्तिनं युम्णं वर्णं विचारं— "चतु स देवं सतिरि दमूर्वा प्रतियति (सं ५.७१४-४।) सावित्रम्; च दमूर्वे नृति भूरि वासं सिद्धो वासम पञ्चमम, पञ्चमे नानि पञ्चममात्राः रुपम्—रत्नं। सावित्रवं नृत्यं। "पहारणेषः"—रत्नं ततुर्यं: पादः; तत्र "भूरि वामम्"—रत्नं वामस्वस्तिनं विलिन पञ्चमु पञ्चमम्।

पशुवादेविनीचयमधुक्षेषः हिंदेनुस्य युम्णं चतुसंत्रयं विचारं— "सति वाराणविविही दमसं चेष्टे प्रतियतः (सं ५.५५१-६।) ज्ञाव-दुविविेयं; रामसोवेति पञ्चमम, पञ्चमे नानि पञ्चममात्राः रुपम्—रत्नं। वास्तिसुधितयुपु: पादः; तत्रोचिति पञ्चमद्वाभिभावम् ब्रह्म्या: मन्येत।

परम्परावतां समयं विचारं— "सरसुविष्णु वाजः पञ्चमे नो पञ्चममार्गियं (सं ५.८१।) बावो वे पञ्च: पञ्चमम, पञ्चमे नानि पञ्चममात्राः रुपम्—रत्नं। पशुवादेविनीचयमधुक्षेषः हिंदेनुस्य युम्णं चतुसंत्रयं विचारं: पञ्चमं पञ्चमम्।"
भयांशिकः सूत्र विवरते—“सूत्रे जनम सूत्रं नमोधीते-रिति (सं. १०.१४८.) वैद्यश्रव भयांशिकः मंथनवत्त्युर्ध्यम्, परमि रजनि पद्म-मस्तानां रूपम्”-रिति। विद्युपुष्पदक्षिणे सूत्रे “विश भा देवीः”
-प्रज्ञा: पादोधिक: प्रतिपद्यते ; सौय मध्यासो विज्ञम्।

पञ्चायथा प्रतिपदं सूत्रं विवरते—“इविष्कास मजरे खर्किदीलामानननात्या प्रतिपदाविपसामायमेव रजनि पद्मस्तानां रूपम्”-रिति। इविष्कास विरूपितां मात्रं (सं. १०.१५८.) विज्ञम्।

वनःविरूपितं महद्धवितानं सूत्रं विवरते—“वनःवन तन्भिकरिते विद्युपुष्पदकरिते (सं. १०.१६१.) भाषाः; वन्यत्त्यमेव रजनि पद्म-मस्तानां रूपम्”-रिति। “महद्धो चावृषा”-प्रतिविद्वारसरूपं भाषाः; वनः-विद्युपुष्पदकरिते सूत्रम्।

चन्द्रुतलक्षिणश्च सूत्रं विवरते—“जातवेदवेद कुञ्जवास धीमृत्यां (सं. १०.१५८.१०) जातवेदशीक्षायुता”-रिति।

सख्यांशिकः इन्द्र जातवेदोदेवतानं वर्णं विवरते—“सख्यान्तर स्वरूपम्: स राजेत्व (६.१५.१२-१६) जातवेदशिन मंथनवत्त्युर्ध्यम्, परमि रजनि पद्मस्तानां रूपम्”-रिति।

विद्युपुष्पदक्षिणे भवक्षासराने “तत् तरेम”-प्रविष्ठिक: पादो-धिकः: ॥ २ ॥

ङ्रिति योमकायशारार्विविक्ताम माधवीये वेदार्थमाहे
प्रतिरथायाः पद्मपरिवर्धायां हिंदीयायाये
(हावंतयायाये) यतीय: खङ्खः ॥ ३ (५) ॥


ङ्रेवेचे वा एताहारणाि महान्येवेचे वा एत भाग-क्षति ये ऽष महारागक्षति न वे ङ्रेवा पव्योर्यंत्र एरे वसन्ति नतुःतोऽति वसतीत्वा हुतद्रास्यायण मृत्विण कदुयाजान् यजन्सि सम्प्रदायः तदार्धहिंयुऽतुनुू कित्यदिनि वथायथ जनतापत्तानुंतुपृमेवः प्रेषितत्वकृत्वा नात्मे प्रेषिर्षेषाात्कृमः वाम्वा कदुम्पृष्णा चारते व वाक्र

\[\text{(४)}\]
चढाचिंचनू वरेथेचनू कक्तुमेघवू कक्तुयायास्वारूहे काहितु विशेष विधातुं प्रकृतीत- "न वे देवा कविवरस्स यथे वरस्त, नर्दुः- करतोर्णे देवतीवानकत्प्राप्त सतिज कक्तुयाजनू यजक्क- सबावदायं तदवधक्तृमृत्वमार्यिनि यवायथं जगता:"

-प्रति ।

देवा: सर्वेचे बनकनोवरस्स यथे वरस्त, नर्दुः एव यथे। एवं च सत्नुतुस्वत्तोरवरस्स खाने न वरस्त, नर्दुः सर्वेचे वस्तावमूलुः सतिः एव खाने निघचति।

तज्जातः कारणात्

यवायथं स्वयम्भान मग्नातिक्षम सर्वरूपृलिजः कक्तुयाजनू

यजे: ; 'सवत्रयायतम्' चर्म से प्रदखा ।

चय मर्वः- कक्तुयाय

दानो प्रवाहो यदा वरस्ते, तदसी मैत्रावस्ते: प्रेमसम्मेते नर्दुः होताडीनू प्रेषणः, चतो च याजस्या वरस्तः कर्पनः; चम्क्तृक्षार्जनानी ते प्रेषितो स्वम्भावां होते प्रयोगः।

तद्वर्तेप्रतीतीतासनम् । चत तु ती होते न प्रयोगः'; नर्दुः चय नीव वाणमपट्टत रूपः। तथा सर्वत्र 'यज्ञस्फुरः' तं त मृतु मग्नातिक्षम सर्वरूपृलिजः: 'वरम्बीकर्मि' स्वल्पर्योगसमवर्तानु कर्पनः। कक्तुमानो तथा कस्ये सर्वत्र्वा 'जगता:' जगतमूहः: 'यवायथं' सं सं खान मग्नातिक्षम व्यवस्थः: मुखनी भवनिः। एव मृतुयाजा चत

प्रस्वः । तत्रदितविनयं,- कि मृतुयाजेजु प्रेमसम्मेतारी प्रभुति व्यवस्था वरस्ताब वृत कर्त्याः? 

चिन्ता ।

तथा तावदकारवारप्रभुत्वस्वत्वतः— "तदाहुन्त्तुप्रिये: प्रेमसम्मेत तवां नर्दुप्रेमन्ववरवारचाक्षुं वानमा कक्तुमृणाच चाप्ते ते वाक्ष ज्ञे प्रकृतीति"-प्रति । कक्तुयायाः मैत्रावस्ते पृथिवित्वा भवसा: 'कक्तुमृणाः' । तैः प्रेमसम्मेतेऽविराज्यान्तिः प्रति च न प्रेषितार्जन्यः—
“होता यज्ञदिनसः”-द्वादशिदमोऽप्रेषिः न कर्षणम्। कौशिति क्नतुप्रेषिधाय स्वत् कर्षणं, नायाज्ञाने न पद्धत्वम् द्विधः। तत्तेव सुपरसि—ैऽण क्नतुप्रेष्या; ते संवेदिष्य वायुपेय; वायु च वषेद्धरन काम वायु-समायते; न च समा-सायाः वायु महायोगी अच्छत प्रति विदेशवादिना ममहिषायः।

तेषा तेषां मत साचित्व विचारवादिना पंचे द्विप्रथम—ैऽण क्नतुप्रेषिधाक्षरपुर्वयो वन्नकामात्यायुद्धिष्ठितैः, तद्धानिमो चासो मसायाः वायु। चिवधी वायुम्।

“वस्सा: वदमेवं वायुवत्तिकालक्षिदः”-वायुवत्तिकालक्षिदः।

इव जलाहारपादे द्रोण जलम् निदेशपरो भवतिम सति विचारवादी सामान्यम् मन्त्रांम् द्रव्य मिहः निदेशपरो भवति।

“द्रुपिण्यां प्रेषिधिष्यं वषेद्धरन क्नाक्षरपुर्वयो वन्नकामात्यायुद्धिष्ठितैः प्रकटे चिन्द्राणि चं ब्रह्मविषये”-प्रकटे।

‘यदु’ यदि वा ‘प्रेषिः’ मद्वेदैः प्रेषेदुः, यदि वा एष्मिन्नेत्यार्यामाक्षिन्नेत्र वषेद्धरनः।

तद्मात्र मूलं यज्ञं यथा ‘चन्द्रुतात्’ भविष्यामित्रयो-मातृ ‘चन्द्रुतात्’ विदेशवादिने, यज्ञायोग: साप्ताः न महेदिर्यं।

विष्णु तथायात्सः साप्तायात्सः प्रमाणे।
યરીઠ્યારાયण થ્રૂણ "ચિંતા પ્રેણુ." ફ્લીફ: ખેંચિયું ફ્લોટિલા મૂલા નચેયું; યુનાનસાહયાપાદભૂત અદા મથે બરીજાયેલખ:一般都是
નદમાં વિચિત્ર પાયું બાદ મૂર્તિ પર વારાનદને
ધાન સિદધાતા યત— "તમારા સ્વરૂપ એવી પ્રીતિ યુક્તબેઠું
શોધીયું વાતાવ્રણું; તં ન વાંચ માંસ બાંસ મૂક્સ્વચી વયાર
વિશે સસ્તિ; નાનું ચાલાજાય ચાલાજે ન યનું ચાલાજાયાય ચાલાજે પણનો સસ્તિ— ચાલિత.
યુનાનસાહયાપંદભૂત સ્વરૂપ સિદ્ધાય સન્દ્રો; પરિવાર થી પ્રીતિ સ્વભાવભૂત સંદ્રો; "તમારું
દિવ્યારણમાં વયાર પ્રારંભને પ્રવતા કરેશ હોતા, વયાર તા
શબ્દથી યાન્ય પ્રીતિ શેલ પણલા, તભદે વીજાદિત વાસ્ત
ખર્ચ ન; પણ તું ન પણ કારણથી; ફિંગર થઈ રહી હોય 
"ચારાણ" 
જે પાંણી ની આગળ હોતા, પ્રીતિના વાતાવ્રણી 
શોધેલ પ્રીતિને તારીખ 
અભ્યાસ વયાર "ચારના યુનાનસાહયાપંદભૂત 
શોધેલ: પ્રેણ: હયેલ; તં ચાલ પ્રજાનદના માનન 
નાના રાજ્યના પરિવાર ને પ્રીતી 
સંદ્રો 
એલટઅગાણા પ્રજાનદના પ્રજાનદના સંદ્રો પ્રીતિના 
શોધેલ: પ્રેણ: હયેલ; તં ચાલ 

 Draco સીમકાયરાયારિફતે માધવયેલ વેદાર્થદિવારે 
યરીઠ્યારાયણ પ્રજામાણાયારિફતે હિન્દીયારારે 
( માધવયેલ હાંની હાની ) 

Digitized by Google
पार्श्वचर्योऽष्टेकपद्धति पूर्वयोः सवनयोः परस्परम् त्युप्रस्तितवयायामाः रोपिन्त वे नामेत्सख्यं यत्प्रस्तियोऽष्टेकप मेंयन वा दृढः सम स्नर्गविश्वाकारोऽष्टेकपूर्वयोः सम स्नर्गविश्वाकर्षं य एवं वेदं तदाशुर्यर्वोपपद्धता एव पञ्चमस्हास्त्रोऽसः पर्यः पर्यः कर्माद्विख्यातमः तद्विध समझने पत्रिन्यायार्य्य वसनि वाच मेव तत्तुनवयनि सनाले सत्तेऽख्यातिरविच्छिन्नन्यच्छिन्नन्यन्यं च एवं विद्धांसो यथां (५) १० न।

चष्ठ सवनये काशिपिहिश्वासानिवहते—"पार्श्वचर्योऽष्टेकपद्धति पूर्वयोः सवनयोः परस्परम् त्युप्रस्तितवयायामाः रोपितः वे नामेत्सख्यं यत्प्रस्तियो अष्टेकप मेंयन वा दृढः सम स्नर्गविश्वाकारोऽष्टेकपूर्वयोः सम स्नर्गविश्वाकर्षं य एव वेदं तदाशुर्यर्वोपपद्धता एव पञ्चमस्हास्त्रोऽसः पर्यः पर्यः कर्माद्विख्यातमः तद्विध समझने पत्रिन्यायार्य्य वसनि वाच मेव तत्तुनवयनि सनाले सत्तेऽख्यातिरविच्छिन्नन्यच्छिन्नन्यं च एवं विद्धांसो यथां (५) १० न।
বিন্দ্র হর্ষারাজাস অবশেষ:—চতুর্থাব: (সং ১১৮৫), "পিয়া বীর বিশ্বাস মন্দিকা:—চতুর্থাব (সং ১১৭০), পার্থিয়া: কথ: # সুখকারেনি বিষয় সুদীর্ঘতা:। পার্থিয়া:

তবে রোধিতানামকাম। কবি সিদ্ধ, তন্দার—'এতেন' পার্থিয়াং শ্রোত্ত প্রাণ কাদাদিক্ষ: সম সন্তানন্দোকানু পরিহরণ উপসামাধ্যসোগাবৃত্তবীথায় সতস্বাভাকানু সর্গাল্পনালু রাজব্লিন ব্যাখ্যা রোধিতাম ‘রোধিতাম’ নাম সম্পত্তম। বেদাং প্রাণবস:—"রোধিতাম সম সর্গাল্পনালু য এবং বেদ’—ব্রিত।

তবেন্দু কন্তাং চোদা মুখার্থতাং—"তদাধিকর্ষণয়পদঃ এব পরপশ্চাপ্রু কুঞ্জ মৃতপদ:। মহাসাধক কামালাসাপদ:। বহী প্রভু: মন্ত্র দৃঢ়ত:। ব্যাধাতপায়াপদপ্রতিপন্তা প্রভু: পশুন বহী মৃতি; পুংকৃষ্টপু:। পার্থিয়া: সম্পত্বপ্ত:।

পত: বহী মন্ত্র তপস্যাম মুখ্য মন্ত্র চোখাবাদিনা আধিপাহ।

তাদোব সাহ:—"বহুমুখ পরে: চঘা মহারাজকবরবড়েতে—

তদধর্থকর্মং, তদেব সমানে পরেনাভার্য বসন্তী, বাচ নৈব তত্ত্বুর্বপয়ী সন্তায়ে’—ব্রিত।

এতেক্ষা ধৰ্ম্ম য এতে প্রবর:

ভাবিত: ঐত্য পাদাঙ্গ: সর্বভুতং ষাঁহ মহারাজনেন্ত, তদানী সুপিতায় যাতস সহস্র ‘অপরিচ্ছিন্ন’ প্রথাবলেন তথ্য নিন্ত খষ্টবে প্রাপ্ততী; তদাদাই অনিশ্চিত সমস্ত সমস্তান সম্ভোণ পার্থেনাভিমুখেনোপত্ত বসন্তী।

তথা ছতি বিশ্বার্থ বাচ নৈব প্রনোপঃ

* সং: ৫০১২-১৫০ সুস্নাত: অবস্থা:।

# "পরক্ষ পালতিকনে মক্তিতাত্ত্বায়ান্ত প্রসাডত:—হিন্দুসাড়া 'রাপিতেন্দু হিন্দুসাড়া হবে।'

# "পিয়া বীর বিশ্বাস মন্দিকা:—পার্থিয়া:।"—ব্রিত বাচ: সং ৫০১.১-১১।
प्रामुखता । तथा मध्यमयोक्तारयोः समतये सम्बन्धोः । वेदमुर्खः महसुधां प्रथमति—"समतेऽव्याधिर्वचनविभिन्यं य एवं निहांसोऽर्थिः"—प्रति । पूर्ववत्तृ व्याख्यामः ॥ ५ ॥

प्रति श्रीमहायशाचार्यविरचिते साधवीये वेदार्थाराये एते रेखायशशास्त्र प्रश्नपत्रकायां द्वितीयाध्याये । (हार्विनाध्याये) प्रश्नम् । खण्डः । ५ (१०) ॥


चतुः पंक्तः । खण्डः ।

देवासुर्या वा लोकेषु एषु समयतन्तः ते वै देवाः। वषोलैवाक्षेम्योऽलोकेभो असुरान् प्राख्युद्वतः तेषां यान्यवर्तकोऽनि वसुविज्ञान्यादाय तस्यं निन्योऽते एतेनेव एण्डसा अनुशायालाहसतिणानि वसुवाड्दृतः तद्भवितवर्ते पुनःपर्ते स एवाहुश भास्साण्याऽः ॥ ५५ ॥ भिष्यो वसु द्वस्ते निरेन स्थावः। सर्वेऽयो लोकोऽयो नुदते य एवं वेदः ॥ (६) ११ ॥

पार्श्च दौर्यं खण्डः च व्याख्यानेन प्रथमति—"देवासुर्या वा एषु लोकेषु समयतन्तः ते वै देवाः। वषोलैवाक्षेम्योऽलोकेभो असुरान् प्राख्युद्वतः । तेषा यान्यवर्तकोऽनि वसुविज्ञान्यादाय निन्योऽते"
प्रीयतमः त एवंैव छन्दसा निशायायािर्कीोिनािि वधुशाादद्वः 
तथेऽतितत् पुनः परसं स एवाशु चासुखनाय”-द्रतिः। देवाका-
शुराय लोकाविषये यदा ‘समयतताः’ भास्म मकुवतं, तदानि ति 
देवः पद महालुषीय, तत्सामथ्यमः शुरुरान् लोकेष्यो निशाषािित-
गतः। तदानि ‘तिष्क’ शुरुरायां सम्भवीििि ‘व्युनि’ घनानि 
बहुन्यासन्। कीडयानि ? ‘तिष्कीीनािि’ चिन्नान्त गजाणा 
सुपरि भारवश्व खापितानि; यहा स्वीियसा श्वस्यालामध्ये 
गोपलेन स्नापितानि ‘श्वस्यालीनािि’। तानि स्वास्फायाय यसु 
‘सुभुष्क्ष गोष्टमल सुभुष्क्ष’ गतविषयवरुः: तत्तवः सुभुष्क्ष 
तानि घनानि प्रशिष्टानि। ‘ति’ देवः एतत्वात्त्व द्रिप्रयः छन्दो-
भन्ताय, तत्सामग्यमातृं ‘शुष्क्षाय’ पृष्ठो गला श्विनादा सुपरि 
ख्यािनि तद्यास्थो वसखितानि वा स्वीयि घनानि ‘चाददत’
खोजवत:। सभुष्क्षाय्यायनां घनाना मातर्यने किं साधन 
मिति, तदुपरे—‘ततु’ तत पाश्चो पीयायासु यदेऽततपदपाठी-
दिि कीडमः। ‘पुनःपद’ भस्तु पादेऽप श्वस्यासु पुनः पवाका-
दुश्वायायमािः। "सुभुष्क्षीको न चा गाढि”-द्रेष्यविषयः समम: 
पादः। त एव घनानाम् ‘चासुखनाय’ चासुखानि गला समा-
बारिशाय पस्तुभोभुः। यथा लोके पशुतेियानािक्षते, तत्सामान 
मेन पादेऽसुधारनायायायाधानि।

वेदमः प्रमयाितसि—“चा हिष्टति वसु इस्सि निरेनि मेघः: स्वर्यमयो 
लोकेष्यो गुढ़ते य एवं वेद”-द्रति। वेदता ‘हिष्टत’ शब्दः:

# “समायी शूच्याय संस्मरििि, शवायी ह्रम्बीयायो ह्रम्बीििि; तत परि-
पवाका बीकाम”-द्रति निद: १०. ४. ४।
† “सुणमिन्द्रो—०सुष्क्षीको न चा गाढि”-द्रति सं: १०. ४५।। प्रशाङियायायाय:।
श्रवणि 'कचु' वर्ष वर्ष माद्वतः; एवं च 'विबधं' ग्रहं श्रीकेशवो
'निर्पुष्ट्ये' निर्दार्यति ॥ ॥

दत्रमश्रीमायमायाणारम्भिते माधवीभि वेदार्थायः
शरीरव्राणस्य पञ्चमपश्चावर्तं विदीयार्थाये
( वांस्वायाये ) वहः खण्डः ॥ ६ ( १२ ) ॥

चतुः सम: खण्डः ॥

हीवें देवता वह मर्यादिकर्षिणे ॥ चयसिंहः ॥ लोको
रैवतं सामातिष्ठन्द्राकन्दरदो यथार्थवति संशीतां यथा-
स्तोम यथासामः यथासंस्करं राज्योति य एवं बेदं
वह्वे समामोक्षों ॥ ततः भवनाभो धर्मं यथार्थः विदीय
मृत्युदेवतत्पुनर्गर्भम् ॥ यथाववद्यद्वादशास्तुपुरावृत्तं
वत्पुरावलितवपुराणाद्यालङ्कर पुराणक्तत् ॥ वद्रतवाध्यायः
वद्रतत्वाध्यायम् वद्रतत्वाध्यायः

dुस्मने पदे देवता दिष्टमे ॥ बदसै लोको अभु-
हितो यवास्फोपः यवस्फोपः यवास्फोपः यवारासंसं यवारायाने-
हितो वद्रतवाध्यः यवाक्तं यत् विदीयधाक्षो
धर्मं वेदतानि वे धाक्षो धृष्टायाम्यां वायत मनुसः
प्रतिरिम्मिति वष्ट्रास्फोप भविति पाद्यापूरः मति-

• "वत्तंयात्" त; वेदयायितः।
• "कृत्तमोर्वः" त, क; वेदयायितः। पौ सुपरसायः।
छन्दः सामपदः धनी षण्ट्याणा हुपः लीला वरिष्ठान्य नो यावेदृव वै वा वा यसी नियुक्तानु वहदवो सुखुमा यात मद्रिन्युवां स्तोत्रसन्न्यवन्नी चतिव्य चुंद्र वृष्टिन्द्रा रस्त शौचवेश ऐसे जाने शृणुर्वि त्वः वीकितोः वे देवासी दिव्येकादश सेन मद्राईहास मृज्ज्ञुत मिति मद्रां गण पार्वक्षेप मतिग्नीः नामदेवः भविः धनी षण्ट्याणा हुपः स पृथ्वी महाना मिति मद्रवतीयस्य प्रतिप- दलोः वे मद्राणः पवित्र महः वहे धनी षण्ट्याणा हुपः पवित्र दुन्द्रास्य सोमः । दुन्द्र सीवीय एद्रिह्य प्र नूनं व्रज्ज्ञ्यायस्यतिरिन्नितः रवं सोम क्रांति:ः पिप्पलिक्यपी नकः सुहासी रघु चमिति तृतीयेनान्क समान प्रातान्: वहे धनी षण्ट्याणा हुपः । रवं रघु सिंह्र भक्ष्यसात्य दृति सूत्रः पार्वक्षेप मतिग्नीः नामदेवः भविः धनी षण्ट्याणा हुपः स यो वृष्णा वृष्णीभि: स मौका दृति सूत्रः समानोद्धरः । धनी षण्ट्याणा हुपः सिंह्र महः । दुन्द्र पाही सोम मिति वृष्णाः तेभि: साकं पिवतु वृष्णाहार दुन्द्रान्नो खादीजाण्वः धनी षण्ट्याणा हुपः तदुः चेतुष्मः

* "सामपदः" कः । चरकः।
† "ताः" कः । चरकः।
‡ "सरोः" कः । चरकः।
§ "सहला" कः । चरकः।
तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनः दाधारायतनादिवैतैन स
प्रचार्यते। यथा औ गैय या प्रदूष मिति पर्वसः। सर्मान 
रत्वता जित मित्रयात् ते जित मनः। कष्ट मधः। कष्टे
सहिन गंगाबाज़ो रूपः। ताः औ गैयचरो गैयचरो वा 
एतक चारभा मध्यन्दिनं वहनि तदै तच्छन्दो विद्ति
विक्रियिनिविदीयते। तच्छाद्व गैयचरिष्ण निषिद्ध द्वति
रैवर्तीयः। सध्यान्ति रैवः। पृष्ठे रैवे बलस्यतेरति रैवर्त पृष्ठे 
भवति वाहते। उदनि कष्टे। उदनि गंगाबाज़ो रूपः।
यहान्वानंति धायाचुराता। तव भिन्निरं दुवामहे 
इति दृशतो योनि मनु निवर्तति। वाहते फ्रोतदखः 
रायतनेनेनुलिमेवार्ततात् द्वति सामप्रभो। निच्छ
वान्नभव जष्टे। उदनि गंगाबाज़ो रूपः। का मूर्तिव वादीन म
देवत्वृत मिति ताण्याः। ॥ ० (१२) ॥

इदानीं च च मरिष्ठि—"भौरं देवता वष च मरिष्ठि पह्य
सिंग होमो रैवं शामार्तिसदावस्य यथार्थत मेनेन यथा
स्तोऽभिम यथाभस्य राणि ति। एव वेद"—इति। दूरवें वागित
क्छैस्य वौरेक मिति यस्तै देवतारुप सहस्रम्। देयं देवता
वष मरिष्ठि इति। तवां सोमार्गां मधे तथाखिंगस्तोमो निर्माण
कः। तव शोमां शर्षे च देवगैरेव मात्रायेः—"सक्राश्च 
दश्यो रं दिन्यो ति मिति। स तिश्रं: स स्वसि। स एकया। एकादशमिः।"

* "रैवः" क, ख, ग, घ, च; वाक्यपति:।
† १५.२० चं देवन:।
विद्यार्थीं एवं एवं सत्सनागत श्लोकांकृत तात्त्विकम् कविता कथिते स परमेश्वरात् स एव तिथिः।

भवत् सत्कारस्त्रीयम् दशमान्यम्।

भवत् श्रद्धागतमक्षुलिकानि दर्जयति—“वहै सरसोतकृतें तत्स्वागत्राजो रूपं; वर्धाव वसीय महाशेषस्तिचुरंग्नयन्यर्ववें; यदर्षव-वव्याधबत्त्वयुनपातः उष्णार्धिनिः।।।

प्रत: ‘समानोदनं’ तस्मात्मसिस्तं यदुदिक्षा, तत्रहक्षाज्ञो रूपम्।

‘यथि एव’ यदर्षवत् पूर्वव त्रयो मात्रे वर्तमान यदिः सदर्वि, तस्मि

गुरुरात्मसन्योगम्;—यद्यथार्थे वध मध्य: प्रसूती, तत्ते देव

स्वर्गी; पुरुषांस्वतीयोधि, ययम्बि शुश्रु, तस्मि श्रद्धा इत्यहिस्य:।

यद्गुरुविद्याविदिना यदस्य बोधोभूतित द्रव्यमेव तावेतानि सिद्धानि दर्शितानि।

* वस्मिणि ममीनसा बिखुमय: पच; तत्त्वाया कन्या स्रास्या, शैव्याय।

† २ मा० १९१४ प्र० ‘||’ श्रवणम्।

‡ २ प्र० १९ प्र० दशम।
চর্চা বিষয়বিজ্ঞানি দর্শনীতি—যত্নার্থেতে যথাস্থানে যথার্থনিদৃঢ়ত্ব যথেষ্টত্ব যথা যথেষ্টভাবে হ্রাস করা হয় না। পরিশোধণ হইতে ‘পার্থিয়েন্স’। সত্যঃ পার্থিয়েন্স ‘সামর্থ্য’। গ্রাম্যাএরাং সমাজের ‘নারায়ণম’। নারায়ণনিদিঃপ্র হ্রাস ‘নামানিদিঃপ্র’। রেন্দ্রীতুভাবসমাজের ‘রেন্দ্র’। সাধ্যাএরাংযোগাযোগিকার ভাবে ‘আত্নকর্ম’। ভূতায়োর আলোচনাযোগ্যতায় মানুষের হাতেই তদন্ত মন্ত্র বা নতুন যুগের নিজস্বকর্ম। এতানি সর্বমতী বহু-স্থায়ী নিজস্বকর্ম প্রবেশিতভাবনী।

চর্চা বিষয়ক বিচার—যত্ন যায়ত মনুষ্যের বৈদিকরীতি (সং ১.১২৫।) যশস্যাণ্ড প্রায় ভাষ্ম, পার্থিয়েন্স মতাভাবাণ্ডে সম্পর্কে না চিনি যে যশস্যাণ্ড কর্মণ্‌। পরিশোধণ হইতে ‘পার্থিয়েন্স’। পার্থিয়েন্স মনুষ্যের যান লিখিত, ভাষ্মাভাবাণ্ডের হিতিযোগী, সত্যমাতে প্রকাশ্যম প্রকাশ্যম। এজন্যে লিখিতবিশেষ যশস্যাণ্ডের কর্মণ্‌।

চর্চা প্রথায়নের বিচার—স্ত্রীমহিলা মহিলায় যাত্রার ভাব হইতে পার্থমাত্রের নিয়োজন যুদ্ধে যাত্রা মতীসম্মিলনে দোষে-মিলিত্যাণ্ডের দৃষ্টিতে দৃষ্টিভাবের যুদ্ধ বৃহত্তাত্ত্বিক্ষার্থ পূর্ব্বত্ত্বায় করণ যুদ্ধের তৃপ্তি দৃষ্টিতে যাত্রার মত হইতে মন্ত্রদাতার মূলসূত্র ভিত্তি প্রবেশ, পার্থিয়েন্স মতাভাবাণ্ডে: সম্পর্কে না চিনি যে যশস্যাণ্ডের কর্মণ্‌। “দোষের কারণে,”—পুনর্বাচন (সং ১.২৫৩.১-১.), “চাহ যাহার কারণে” (সং ১.১২৫.৪-৫.), হিতিযোগী: “স্ত্রীমহিলায় যাত্রা”—প্রতি (সং ১.১২৭.১-২), হিতিযোগী: “পুরুষমাত্রের যাত্রা” (সং ১.২৫৬.৫-৪) দৃষ্টান্ত, “চর্চা যাত্রা”-প্রতি (সং ১.২৫৬.৫-৩) দৃষ্টান্ত, “পুরুষবিস্মিত”-প্রতি লেখা
(सं १.१५५.४.), एभास्यां प्रभामवृः; “चस्तु शोषु”-शेखर (सं १.१५५.४.), “चो घू भा;”-शेखर (सं १.१५५.७.), “वे देशान;”-शेखर (सं १.१५५.११.), पतीचित्वः पहः; “द्रैय मदार्जय;”-प्रति (सं ४.११२.२२.) सतःः। शेखरात्वें प्रज्ञश्चां कर्मात्; विज्ञानि पूर्ववत्।

श्रमालक्रम प्रत्यपर्य देवं विधते—“ष पूर्वी मडाण्या सिष्ठि (सं ५.४५.०.) मन्त्रित्वो धातुपदलो वै मण्डलः; एढ मण्डलः देलो शिवाजी रूपम्”-प्रति। चतुर्दश्मा भिन्न पश्चातः पादस्थान्ते दृष्टते, चच पाचः पुष्कराख्या पश्चात्सात्वो भवति, तत्तद्राक्तालिन्नेन चेदेशनिः योयम्; यद्य मण्डलोपो

श्रमालक्रम विधानावभावाभावात् मण्डलो देवता चत्वारस्त अवकाशायम्।

शतौदेशनाम चह समां श्रमालक्रमुपश्च मण्डलां दर्शयति—

“द्रैय दत्तरः सोऽमा (सं ८.२.), दत्तर नेत्राय योदिः (सं ८.७.), प्र नूर्ण भ्रात्वेस्ति (सं १.४०.), रमित्वता (सं १.२०.), लं सोम वातरमस्य (सं १.५१.), पिभव्य्यापो (सं १.४.), नक्ष: ददायो रत्न सिष्ठि (सं ३.२.), शतौदेशनाम श्रमाम पाताः; चेदेशनिः वश्चाजीर रूपम्”-प्रति।

पञ्चपेन दहं चुर्य दर्शयति—“वं लं रत्न बिन्दु निधवातव प्रति (सं १.१२५.) दहं पापशेप मतिचन्द्रः समापदं चेदेशनिः वश्चाजीर रूपम्”-प्रति।

तुम्माणावागवालिन्नेन सुश्रुः दर्शयति—“अ यो द्रैय दत्तरः

शतौदेशनाम ददायो रत्न (सं १.१००.) सूर्य समानोद्विन; चेदेशनिः वश्चाजीर रूपम्”-प्रति। “मण्डलम् नी कठवत्”-दत्तर चतुर्दश्मालिन्नेन प्रस्तवते पुराणः सूर्य श्रमालक्रम अवकाशायमानोद्विन।
धाशायकां सूक्ष्मार्थां विचारं—“रक्तमं महत् द्राक्ष पाणि वायव्य समि
मिति (ि १५१७-५.) सूरं; तेनं: सारं पिबतु हद्धाराय
भ्रमोति वे खादिरो: भंि समि; वेति रहिन रक्ततायि रूपम्”
—िति। जस्मू कृष्णे तेनं: “सारं”-रक्तादिवकृतियैः मृत्यु
क्षयीयं: पाद:। तथ वरुर्ति भक्षयतीयि हद्धाराय:। तेनं
भ्रमोति हद्धारायवां कल्पं समयते। तथारु खण्डे हद्धाराय:।
रक्ततायि रूपम् गुरुं वेयोः; चतोऽवलखिन्म्। यथापदेव सूरं
न भवति #, ततपि सूक्ष्मानापवलाह्वुष निदुख्मस्।

सूर्घगतं खण्डं: प्रवत्तिति—“ततु वैधुर्म; तेन प्रतिविधिपदेति
सवमं हद्धारायतनाध्यायं न प्रवत्वति”—िति। पूर्ववदेब्युख्येयम्।

सक्षारानिम्नं द्रववं विचारं—“संयं घो लेवि वा दद भिनि
(ि २५१५.) पायम्; सक्रमशतमा निति मियतशी वे निति
मकाणं भंि समि; वेति रहिन रक्ततायि रूपम्”—िति। “सक्रम-
शतमा नितम्”—िति द्वितीयं: पाद:। तथ भूसारव्याचितः
प्रक्ष्यात्सइ अवतिहारितेऽथं चिन्म्; किंचि जयस्य युधिश्चाराय
लाभ्यति मिति त्वस्मात्मार्हतपदाम्; ततेदत्तात्चमश सप्तम
चिन्म्।

घहन्विक्षत्सम्प्रज्ञाजार निविष्टानि विचारं—“ता न
गायवरो, गायवरो वा एतचय वादः भवति उबढ़िनं वचति, तत्वे
त कार्यं वचति, यज्ञाधिविवेंद्रीयिे; तथादृं गायवरो निविष्टं
द्वारति”—िति। पूर्ववदेब्युख्येयम्।

# बख्रा दार्शनिकां राग्नानि चतुरं चतुरीर्थं भिनि प्रार्धायं च्विदः.
णि रहिन एतिवतीयवत्सल गुरुं मिर्मस्। तदेदि “पदेब रहिन वरुर्”—िति तु
(२५१०.) जात्रावारायण अधीक्षरम्—“रक्तमं महत् द्रति तिम द्रति सहलवर्म”—िति।
२२

एतरेयवाच्यपणम्

रैवतसाम्राज्याप्रकोष्ठाधारांपूर्वत्र सौविर्यं तथ मनुसघः
दशं विचयं—"रैवतीनः सर्वसारे रैवा प्रेमवर्त सौविर्यं रैवं तथा
भवित, बाह्रणे सहिनं चतुर्सणि च सद्याचार्यो दृष्टयुः"—द्रतिः। "रैव-
तीनः: सर्वसारे"—द्रति ( स० १.१००११-१४० ) सौविर्यपूर्वः;
"रैवानः"—प्रायुक्तरुपः ( स० ५.२.१२-१५० ), रैवं साम हस्तक्षेप
ध्वनम् ०, पञ्च यमलावाचार्यं तत्, चीत्रं हस्तक्षेपां सवित
शिल्पम्।

पञ्चतत्वविभिन्नम् मूर्त्विचयं—"यदावानिति ( स० १०.
७४.१० ) ब्रह्मानुगुरः"—द्रतिः।

तां पाथा मनु हस्तक्षेपो योनिःधृत ग्राध्यां विचयं—"ला
भिषि द्वामध्य द्रति ( स० ५.४६२१२०) हस्तो योनिःमनु भिनं
वर्तने; बाह्रणं तृतीयवातन्ने"—द्रति। पञ्च बाह्रणं पौर्ण
भिनुक्तप्या, तदेव योजन सब्यांशब्यां ध्वनम्।

रैवतसाम्राज्याप्रकोष्ठाधारां शास्त्रग्राध्यां विचयं—"सन्त्र सिद्धेष
तत्पित्य द्रति ( स० ५.२.४.६० ) शास्त्रग्राध्यां निक्षु मानू, चतुर्सणि
सद्याचार्यो दृष्टयुः'—द्रति। पञ्च ग्राध्यां सूचनेष्यां पाठेवो
'पञ्च'—यमलानितस्य निर्ध्वनम् नाट्याभिषेकत्वविलक्षणम्।

पञ्चतत्वविभिन्नम् सूचनिविषयं विचयं—"सन्त्र सूचि वाचिनं देव-
ज्ञूत मिति ( स० १०.१००) ताब्रो श्रुतम्"—द्रतिः। ३।

द्रति योमकाव्याधाराभिविचिते मातवि वेदार्थमनावे
एतरेयवाच्यपणम् पञ्चमप्रकाराण्य ध्वनियाध्याये
( दांवमाध्याये ) समम्: खः: ३(१२)।
एन्द्र वाक्षुप नः परावत द्वृति सूक्ष्मः पाक्षेपो
मतिध्वंसः नम्बपदं वच्छनि एषयायाम् रूपः प्रा
ञ्ज्ञन भवतो महानीति सूक्ष्मः समानोद्धरः वच्छनि
ष्ठायायाम् रूपः सभृश्रेयो रघुपते रघुवि विमि
सूक्ष्मः रघु सान्तिष्ठ दुविनं भोम समथतो वै खित
सन्तः। रघु महः। वच्छनि ष्ठायायाम् रूपः तदु शेषस्मां
तेन प्रतिष्ठितपदेन शहरं दाहिकातनातिवैतेन न
प्रच्छल्ल उप नो द्विनिः सुत विमि पर्यायः। समानोद्धरः। वच्छनि ष्ठायायाम् रूपः ता त गायत्री
गायत्रि रो एतत्तषा भाषा मध्यान्त्रं बहितिः तदेव
तथादु वच्छनि विश्वविबीदेते तथादू गायत्रीश्रु
निबियं द्वाल्बिम वै देवं सवितार देविश्रिति
वेश्वरेष्यं प्रतिपद्धतिण्डाः पचे रघु ष्ठायायाम्
रूपं। तत्तविबिबेश्यं प्रोषो भागादिर्नुक्षूरोज्यं वै
गत सन्तः। रघु महः। वच्छनि ष्ठायायाम् रूपं सुधु वष
देवं सविता सवायेति याविषयं ग्रहवसमं तदत्ता
वशिथादिविनं वै खित सन्तः। रघु महः। वच्छनि
ष्ठायायाम् रूपं। कार्त्ता पूर्वं कार्तापारायो-
रिति द्वारापृथिवीयं समानोद्धरः वच्छनि । रघु-

खाड़ी रूप' किमु षेषः हिं यविष्टो न चा कण्गनुःप
नो वाजता पंचरं सहुव्वा दुःखार्नं । नारायणसंस
विवतं पचै दृढ़नः पशुखाड़ो रूप'चिंद्र मिद्द्र मिद्द्र रीढ़
गूःथ्वचा । थे यथैन दिलिबश्या समाका द्रति वैश-त्वेम् ॥ ५ (१५) ॥

पाषण्येपलादिविन्यायोपेत सूत्रं विधिते । "स्यास्त यादिः न च
परांत द्रति ( सूत्र १.११०.) सूत्रं च, पाषण्येप मतिशृः । सततं
ण्यस्त दृढ़न सहुक्षाड़ो रूपम'। द्रति ।

तुल्यसमासिकालिनेपेत सूत्रम् विधितः । "प्रवा बः कमतो महती
महानीति ( सूत्र २.१५.) सूत्रं च, समानोदि । पञ्चरहिनि पशुखाड़ो
रूपम'। द्रति । "समाय स्ता मदुः मन्त्राकार'। द्रव्यम् चतुर्वेन
पादस्त बः ङक्षु च ङक्षु ॥ विषमाकालकामानोदकालम् ॥

तिन्तितातुरुपनिकचुः सूत्रम् विधितः । "सभूरेक्रो रघुपने
रघीशा मिलति ( सूत्र ६.११.) सूत्रं अः रघु मा तिष्ठ तुविदुहुः मीम
सिखनेति । वै स्यतं मनः वद महः च दृढ़नसहुक्षाड़ो रूपम'। द्रति ।
"सभूरेकः'। द्रव्यम् चुक्षु च पवमिव मृति 'रघु मा
तिष्ठ'। द्रति हितीयः पादः । तत्र च स्ततम् । चार्वाचि तिन्तितातु-
रिविश्वाति, स च स्ततिनितातुविपलादो भविति । पशुखाड़ो तर्कं
पुर्वं लुक्सम् । पशुखः नित्वान्वि चिक्षुः ॥

ततःस्कं चकवः प्रथम्वसति । "तसू त्रैदुर्गम तेन प्रतिष्ठितपतिरेन सकं
दापरायतान् तवेशातिनेति न प्रमाणं'। द्रति । पुर्वव्यव व्याख्येियम् ॥

* प त् । नक्तं पगः द्रव्यम् । तत्र च तिन्तितातु चार्वाचि पादः ।
निषेधकश्रव यशुक्तानिमं तर्य विचारं—"जय नौ परिचितः नृत् मिति पर्यर्षः, समाबोधिनः; वर्षे उपि दशख्याको रूपम्"—

dṛtī. तिरिष्णयसु "जय नौ परिचितः"—
dṛtī पादेशेवलात् समाबोधिन्नः।

तत्र निर्धितम् विचारम्—"तस गायत्री, गायत्री वा एवं वाचनयां मध्यमिनयें वक्तः; तद्वैतमयें वक्तः, वक्तः

विविधयोतेः; तवादायत्वीयें निषिद्यु भवताः"—
dṛtī। पूर्ववदु

आखेयस्य।

यशुक्तार्थ स्त्रिपदेशा मूलं विचारं—"चभि तथ केवल विबधितः

लोकोऽरितं वैखेयेंस्वं स्त्रिपदेशं स्त्रिपदेशं स्त्रि

परिप्रेक्ष्यं मध्यवर्तं च विचारं—"तस्मात्प्रतिवर्तकः

दीर्घे भानादिर्भिश्रोरोऽसौ वै गत मनः; भव सर्वः; वर्षे उपि दशख्याको रूपम्"—
dṛtī। "तस्मादित्")—
dṛtī (सं. ११२.१०, ११.) हे चर्च, प्रतिप्रेक्ष्यमूली; "दीर्घे भानात्"—

दूसरो पतिते।

चतु भूतर्षकारी गतिधातुपर्यंक्ष, ततार्थ: भानादिर्भिश्रोरोऽसूति।

भूतार्थिवलातस्तमा

भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

गृहिणिस्वमती भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

दीर्घे भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो

तस्मात्प्रतिवर्तकारी गतिधातुपर्यंक्ष, ततार्थ: भूतार्षकारी गतिधातुपर्यंक्ष, ततार्थ: भूतार्षिवलातस्तमा

भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

गृहिणिस्वमती भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

दीर्घे भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो

र्य। तस्मात्प्रतिवर्तकारी गतिधातुपर्यंक्ष, ततार्थ: भूतार्षिवलातस्तमा

भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

गृहिणिस्वमती भवति। तदैसनन्नवल विचारम्। यशुद्वात्तसृजनार्थे

दीर्घे भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो भानादिर्भिश्रोरोऽसूति। दूसरो
सबिधेवतां शुद्र विधि— "यदृक उ देवः चरिता ध्वायेर (सं २.१७.) सावित्रः, यक्षस्तमः, तद्या विध्वा धारिताणां वै सित मनः भूः भने रहि यहानो रूपम्"—प्रति।

यक्षस्तम मित्राण रितीयः पादः; तथा रुक्कामोर्दि भूतार्थवामि-प्राप्याकर्मेनकडातिताहः सुः; तरं सितरत्र गमनकसातः। तदिद मनावलय विधम्।

तुषक्षमातिकाविवर्तं शुद्र विधि— "कातरा पूर्वां कातरा परायोरितं (सं १०२५.) यायारूपिब्देयः, समारोदेयः, नकोरन् शहर यहानो रूपम्"—प्रति।

तिरीविया ऋषि चसुः पारे "बाया रक्षते प्रभविकी"—क्षेत्र कालामीयं शुद्र यायारूपिब्देयम्; तत्र "बाया रक्षते"—प्रतिपारद्र भृज्यु क्रमे विषमालकालाइकादो- स्त्रिलम्।

क्षेत्रक्षेतरं शुद्रयं विधि— "विनम् चेष्टः निदित्र वन्धुः नामाचर्याः भृज्यु नो बाया चवर्य मुरुशुरा ूक्षांवत्वः, नारांमयो नियत, नेहन शहर यहानो रूपम्"—प्रति।

"विनम् चेष्टः"—द्वायनः (सं २.१६२५.) सूर्यो भविद्र ऋषि चसुः शंसनीयः; तत्र रक्षते ऋषि चसुः रक्षयांवांस ऋषि चसुः—द्वायनादिद सामायमः।

"रक्षते"—प्रति (सं २.६२५.) सूर्यो दारकः; तत्र प्रभम- पारे "रक्षसा"—द्वायनादिदिप सामायमः। रक्षयो धि गरा मनुष्यः; तस एव मनुष्यान्तः प्रवेशिति सरसोवरा चक्र- वर्तादव: योधपाववेयाया चहूनू सिःसारित्वः। एतह "आयर्वे"।
पद्मपश्चिमा | २ | ८ |

प्रसन्नलुभवो ने देवेशु"—द्वादशपरामाण्ये तुष्य मवगम्यते। ते च नरा: कश्चन: ‘शक्यले’ कस्यने चभ्यन्त्र ख्याने, तं साराभंसम्,

tदेवकेष चिल्लम्; तदेवै “उप नौ वाष्टा”—इतिघुनक्षय वतीयया

वचन “बुद्धायम्”—इति विश्वसः चुतः; तदेवतिलिखितः हितीयय

विश्वम्।

भाष बहुततावचा सृजनविषयः—“द्रष्ट भिया रोषः गूर्णि-वचा,

ते यथेष दिविया समका इति वैष्टाद्वेषम्”—इति। “द्रष्ट

भिया”—पक्षे चूर्णम् (सो १०.११.), “तेष यथेष”—द्रष्टः

dरम् (सो १०.६२.)॥ ८ ॥

इति श्रीमानायणयायंविषयं भाषायि वेदार्थप्राक्षरे

ईतरेतयानान्यायः पद्मपश्चिमायायं हितीययायि

(हार्विलायि) चर्चम: ख़ूँँख़् ॥ ८(१३) ॥

[...

पद्मनाथः क्षणः।

नामानेदिः। श्रेस्ति। नामानेदिः सै मानव ब्रह्म-चरयें वसन्तः भावो निरभजनसो। उपविश्वं चिन्म मष्णा

मघालेश्वे मेव निष्ठाव मचवद्वितार मृत्युबृन्द ख़साहायेणतिहि पितार पुष्चा निष्ठावो उपवदितेखेबा

चच्चें स पितार मेहावचवीत्। स्वाम प्राव मष्णा तत्ता-

भाङ्धुरितितं पिताम्बविम्मा। पुत्रक मचाहो चकिर्तसो।
वा दूमें सङ्गर्य लोकाय सङ्ग सासते ते षष्ठि षष्ठि मैथावासर्गव सुखानि ताते सृष्टि षष्ठि षष्ठि श्रंसय तेषां यब्यार्ग संपरिविषेषं तस्य खर्यलो दाहान्तीति तथेनि तानुपेखतियन्त्रित मानवं सुमे-धसु दृष्टि त मयुरनूक बिन्धामो बदसीतीद भेगि वि
षष्ठि मयः पद्धायानीमयवीदं यद्य पद्ध्वर्ण संपरिविषेषं तन्में खर्यलो दसृष्टि तथेनि ताते सृष्टि षष्ठि श्रह्य श्रंसय ततो वै ते ति मयुर मजानि
प्रय लोकं तदावीते सृष्टि षष्ठि षष्ठि श्रह्य श्रंसति यवम्ब पद्धाल्यैं सङ्गर्य लोकसानुप्यायि तं खर्यलो श्रह्य वनितेति ब्राह्मण सस्ति समि तदेन समा कुर्वाँ 
पुख्बः भृष्य शवास्युतरत उपोद्यायाण्वीन्मम वा इद वे वास्तु मसि सो ज्ञवीनमछं वा इद महु- 
रिति त मयुर ते नी तवैं पितरिम्मु दृष्टि स 
पितर मेति तं पितायाण्वीन्तुं तं पुष्कादूश्शविवर- 
रेव म इदवाचातिनधन्व वे पुख्बः भृष्य शवास्युतरत 
उपोद्याण्वीन्मम वा इदं मयः वे वास्तु मसि मित्रविवित- 
तेति तं पिता ज्ञवीनश्रेि पुक्तं तातन्धु स तुष्म 
हारातीति * य पुनरेव्यावर्णवं द्वाद सिल भगव

* "तुष्पत् स दातातीति" व; "तुष्पत् द्वाद दातातीि" न, च, ज।
पुरुषेऽनुसार सुधैरे विश्वे दर्शयति— "नामानीदिष्टं प्रसंसति" 
द्रवति। नामानीदिष्टाः कशीविषयः, तेन कदसः, पुरुषोऽनुसः 
(३७ ३० ६ २०) सूक्ष्मयं "नामानीदिष्टं" तथा। चतो मूर्तिः 
सम्मन्त एवं चिन्मयम्।

तदनुसारे प्रधानस्तु मुक्तािन्याय वा— "नामानीदिष्टं केवल 
सागरः प्रसंसति वस्तुः भावरो निराभाजः भविष्येऽविशेष भिन्न 
मद्य-समाजात मेल निहाय मद्यस्मारित भिन्मभुवस्मान्यायिनेषिं 
पितां पुत्रा निहायो भविष्येऽविशेषतः।" द्रवति। मनः: पुरुषो- 
नामानीदिष्टो गान वालको गुत्यः 'प्रसंसति' उपनीत: 
चन्द्र वेद मध्येतुं तत्त्र तिठति; 
तदातो मद्य केदत्साहरो मनः: 
pितुर्वर्ण सार्थां विभज्जः: 
तं वालकं 'निराभाजम्' भागरहित मद्य- 
मानुषः। वालको मद्यकारे वेद भविष्ये: भिन्न 
स्माणेत भगरहित मद्य 
वाहनं न दस्तय:। 
तदातो 'त' नामानीदिष्टं 'ङ्ग' वेदान्तः अङ्ग शबदायाः 
श्रव्या श्रमाग्निः भास्वादिः मध्यवितः;— चे भावरो। 
मद्यं 'कीर्त्स्र 
प्रवाहः किं नाम वस्तु भागरलेन यूर्व प्रवाहः ज्ञतस्त:। 
तेष भावरो: 'चात सर्वं चित्तत: वस्तुं मद्य चतत्त्व्यायं' चे नामानीदिष्टं। 
वर्यं न च जानोमस्त भेद भ्रमश्च द्रव्यो नामानीदिष्टं। कीर्त्स्र मनुम्? 'निवर्ताय'
धनविभागार्थसमाहित सिद्धां ब्रजलीलिनिरीः सिद्धां; तां धर्मसमाहित सिद्धां भिक्षुः।

‘यत्रदिवसः’ केवलप्रतिष्ठानं विहितस्यरङ्गादिश्वरं ध्वजविशेष वहितं समब्रजस्यविदितं तात्त्वाम। चयं मधुः— चयं मधुः
धर्मसमाहितस्यविशेषकार्याकार्यानमेकस्यनिर्णयानम् पितलेन तवेताविशेष
विशेष वहितं समवेत्त्व, ताहादाहियो भागः के दृष्टि मधु भैं
प्रक्षेपनाम्। धर्मादास ध्रुतम् एव सुक्ष्मसः, ताहादाहियो
मधु पितार पुत्र ध्रुवेन प्रकारितं भाज्यते। गृह प्रकारीः
विशेष, भोजमिश्रीयत्— चयं पितां ‘निदानेव’ निर्णयानम्, पारस्तातः
शिवविशेष वहितं चेति॥

tत: जसे नाधानेदिः क्षणं दर्शयति— “स पितार नीलावरीः,
— लां च वार मर्यादा ततामारुरित; ते पितार्विशेषः
ध्रुव सदासह;— पक्षिरस्वा देवसे सण्यैः योकाय सम
भागे, ते वाङ्ग एव हेवाहरागारः सुभ्रत्, ताने यूँ यो वेदिनी
गंगाय; तेषां यस्यां जनपतिवेष्यं, ततो यव्यक्तो द्राक्षणीति;
तथे त्रि—अति। ‘त‘ नाधानेदिः भादबिदायिः चनु पितारं
प्राचार्यवेद मन्त्रवीत,— हे चितर्मभि ‘लां च वार’ लेव भ्य ततः
स्वेतपि ‘प्रभान्ति’ भाग मन्त्राः, चतो मद्रीयो भागसहस्यसः,
तै उ द्राक्षीरणीवय:। तत: ‘त‘ नाधानेदिः ‘पिता‘ मर्यादा
मन्त्रवीत,— हे ‘प्रत्र' वाचक। भारूः वषमं ‘वा भा.दवा’
तक्ष्यते च धारेय सावर् मद्रीयाः। नाखे वेत भासी लवधीयो भाग,
स्वेत मधु धर्म लदुःस्यादिश्वरं हृदयेष्टम्। ततः तु धार्मासाहित्य सैक
सुपार्व विषयिष्यांविषयेत,— चक्षुरोरामका मद्रश्ये: ‘इसे’ समेत
देशस्वतिं: सण्यैः सद समस्तीदुहंति, ते पुनः पुनः सद सुप-


स्नेहपञ्चिका | २ | ८ |

क्या, तद्रा तद्रा प्रांत तत्सत्यु दछ मेवाश्रयागल तत्र तत्र
मन्द्राध्युक्ते 'सुन्दरत्' भावता: बलत: चतुरमानि च चार्य चर्या
क्षणितः; 'तत्र' चन्द्रवर्णी छेरुत्वादि लेका 'दृश मिलना' -दृतः,
'दीर्घ वचन'-दृतः वैदिति छति सूक्ष्णा चिंता; तत: 'तदन्त'।
चन्द्रवर्णीं 'यथं' सुन्दरमण्डलां धर्मं 'सम्परिवेत्रिष' चत्वारा परित: सम्प्राप-
तित मद्या, तत्वर्ग मनुष्यानां दृष्टं सविष्टिः धर्मं 'ते' तुम्ह मन्नि-
रसो मन्दिक्ष: लगे प्राणवनो दातान्यात्म प्रतित। 'तत्रा' प्रविष्टि
तत्रा चिंताले नामानेदिक्ष्टृज्ञवर्ण।

चन्द्रवर्णीमर्दूङ्ग्' किं नात्वानियायामन्यं तत्सत्यितां दर्ष्यितः—
'तात्रप्राप्तितःतस्यायति मानवं चुरैत्वा दृतः; त मनुष्य, विशालो
वद्दीतीर्थ वेन्यां च च भः; प्रणाप्यानार्यावर्णयद्य यह एतर्व-
मद्यं च चन्द्रपरिवेक्ष्यं; तत्रे वर्णकां दृतिः; तथेति; तानेष्टि सुग्री
ष्ठ इधायांसंवयं,— 'तत्त्वे च ते च म दृश रज्जानु प्र लगे िुलाम्यं'—
दृतः। 'तत्र' चन्द्रवर्णी मन्दिक्षो 'चैति' नामानेदिक्ष्टृज्ञवर्ण,
प्राप्यम 'प्रतिज्ञस्स्रीति'-सच्चारितिस्सनपदैव मन्नि-
वर्णा मन्ये विचित्रन्त सुन्दरान्। तत्र पाइत्वाय मन्ये— चे
'चुरैत्वा' शीरस्वनिषेषायुक्ता चन्द्रवर्णीः। 'मानवं' मन्ये; युते
नामानेदिक्षां मन्ये 'प्रतिज्ञस्स्रीति' यूर्यं लोकस्तिते। तत्रा
वद्यम्यानु नामानेदिक्ष' प्रति सुनय दृश मनुष्य,— चे नामानेदिक्षछ।
'विशाला: ' वीणोपेताय सुला हन्द्रानु प्रवेष्यं वद्यम्यम्? दृतः।
तत्र: च नामानेदिक्षो 'चैति'— चे मन्दिक्षोः। 'वा' सुष्णाय मन्नि
मेवन सव; 'प्रणाप्यानार्यावर्णयद्य बोधायास्यितः; 'तत्र' बोध-
गणसतां 'सम्परिवेष' भवायः; चत्वार्घं सस्माप्तिम मनुष्याना दृष्टं
वर्गितं चद्रेश्चर्यां स्वन सत्यम्, ततु अवं यूर्यः 'से' मन्ये।
कर्म प्रति गक्षको दश्ते। 'तबेति' शुभिविवशीखेति स्थिति। 'तान' सुनीते, 'यति' चहि सूगे यहै शक्याङ्गवाम। तस तस 'ते' चुनयो यत्र प्रधार्य मृत्यामुख 'त्रात्ववन' त्रात्ववन; तदनुष्ठानेय कर्म लील साधित प्राथामण।

सूक्ष्मसि प्रग्रस्त तद्विधि विनिधयति—"तस्तदे ते चूँके ( सं १२०.१२२.) यहे दरिं भ्रमित, यशस्व प्रभालये, सर्गेश बोधा—

cारुकालै'—प्रधि। यथासृजस्तवयसेनांनाश्रीरोबियस्य: कर्मसि प्रभालये, तथा चाहीरि तदुमन्व चसंक्षे, तथ यशस्विन्योर्रण्यमस्य मविति।

पुनर्विख्यामृत्वमां दर्शित गुप्तठान मेवान।—"तै अवर्त्तको गुप्तशेतसे राज्यवस्तः किति, तदेशं संगमवचि युक्तः। रुक्मिण्यवस्तुरत योपदायवाविसम वा द्रव्य सम ते वासुधा किति; सो ग्रन्थिभमश्वा वा द्रव्य महुरिति; त जनवान्तसि नौ तवेश पितार भ्रमक दति; स दिनक मैत्रं पितामहविलु ते दुर्योधनकृति—

cुरेश मय प्रक्षविरीय मैसु भ्रूण:। चर्यावनुसरत च्योद्धर्तिष्ठकम वा द्रव्य सम ते वासुधा मियाचिति; तं पितामहविचीव्र गुप्तवि

tकस्य, म तथा दास्यिति; स पुनरेशावशिष्यार ५ वाय विशा भएव द्रव्य दति भे पितान्ति; सो ज्ञानीत्तरं तुम भ्रम मेव दुर्योधि

या यथा मधवमोगिफति"—प्रधि। 'तै याननातिवि 'सत्यमात:' कर्मे प्रज्ञनको प्रघोश्को ज्ञान, —'हे ग्राम्यानि याननातिवि। 'यत्र' बोधवक्ष 'यप्रभुधाम' कियमिन्यां चतुष्कं नेव दुर्योधि

या यथा गुप्तवायसे गोपालसि मिर्जबी मधवे। याननाति चैति सामायि ते—"ति चुवगे बोधङ्क तलो य एवं प्रभृत चासन तामुक्ता

cुरे।'—प्रधि ( सं १२०।८४।)। 'तधू' बोधवक्ष 'समा—
पाणसपििषा  २१८

हृदारोऽ सम्यगामसालुर्वमन ‘एन’ नामानेदिइः कवित्सिखणि यज्ञसूचिवचरत: ‘योमाय’ समीप एवोलितो भूलेख मनवीण:—

श्री: गुण: ? ‘यज्ञमालिक’ पातित्सनेन तख्त मसिंग वसं ‘श्रवण’ तद्दसी चाचापादीति यज्ञमालिक । पदार्थ मनिस:-

वसं: गुणसामी, ब्रह्म प्रवणनर्मनु । तदान शास्त्रां प्रत्येकं—“तं प्रभृतिवर्तव ज्ञानवादी ब्रह्म प्रागम्य” चति ( प० चौ १२.८२।१। ) । श बद्र: किम मनवीदिति, तदमिीविति—इं नामानेदिइः ! ‘द्र’ पदार्थसं मनवे । सत में सुपपरि:।

‘वाजुर’ वास्तव यज्ञसूचीर्णि हीमं कसोगों परिश्रेष्ठ वाजुर, ताहं बहे मनवे ख निति ब्रह्मीलिपम् । द्रेवं उष्णेश्वरः स नामानेदिइः युगरेन मनवीण:—इं बद्र ! मनव में द्रेवं शाक्त मनिरसी द्रस्वता चति । ते तथा ददोले नामानेदिइः युगः युगों अव्री,—इं नामानेदिइः ! ‘द्र’ तश्चिस्नेत मदोषी नदीय मिति ददोले चति ‘ती’ चाचायो दम्योर्धि ‘तायै चितारि’

मनो निर्विन्याये प्रतीतिकिति । तत्: ‘स’ नामानेदिइः धितर्ष प्रहुम ‘ऐत’ चा्गतवात् । श पिता तेन प्रहुम मनवीण:—इं तुषुक्कावान् । तुषुक्क मनिरसी महर्ये: ‘चुहुः’ मनु द्रस्वतो: ब्राहुर् । शरि: प्रतिर्थ नत्मार् । एवं :पिता प्रहुः स नामानेदिइः ‘से’ मनस् ‘द्रुरेव’ द्रस्वत स्व्यं ब्रह्मवीषय् । तस्किद द्राधार विष्राटः?

इलावाहिते स नामानेदिइः स्वाधय, — ते महर्ये: द्रस्वता एव विनु तद्दछं द्रस्वते कवितू अवयो मनिसवध्वाय: ब्रह्म यज्ञसूची- स्वरत चाचाय, ‘द्र’ नोभ्रहुः मनेब सं, यज्ञवादी हीनांबाहि:-

* चन्द्राच: तु ‘यज्ञमालिक’ एवलस बाधार्ण ब्राह्मण ब्राह्मण: ब्रह्मावेचब्रह्मवादी

विविद्वादः; ‘द्र’ संज्ञानवाचति: स्वाधु । चन्द्रपरिवर्त मथायुः।
वर्षिताम् चाडायं वत्तया ज्येष्ठम्, पूर्णमत्वानिंद्रयः। तथा
बुधवं पुरं प्रति पिता भज्जिः,— हे ‘पुर्वक’ भिषो! ‘तद्भू
यज्ञवादी होर्म गोस्हव’ तस्मात् कदाच सम, पश्चपतत्त्वात्
यज्ञवादिगिर्यामिलाव; तिन्तु तथा सज्ज्यु तव चार्माणस्यखी,
‘छ’: छद्म ‘तद्भू’ गोस्हव’ तथं दाक्ष्यालित। गंगकाशेत् तथवर्षा
मष्ठरयां धरम भवति, समात्रं तु यथे यदविष्न्त’ तस्म तु बच्छे
एव सामातिः गणितरसदा मण्डारोधिस्वतिजानिः। तथा
वन्दवचनं माहात्रेऽर्थे सामायाते— “न ते तत्त्व त्र्यूहत
द्रिय्येवद्र्यवादी हीतेते मम ते तदालित”–द्रति (तै- सं० २।
१८.६.)। ततो दाक्ष्यालित वचनं भुवा ‘छ’: नामाणेदिष्ट: युक्तिः यान
द्रच्छ समैप अन्येष ममवतः,— हे ‘भवगन्ध’ पूज्य! बच्छे!
‘तदं व वाव विल’ तस्मात् विष्णु ‘दच्छ: का भिति भद्रायः पिताम
प्राप्तेन। तत्तं ‘छ:’ छद्रो ज्येष्ठी— हे नामागेदिष्ट! ‘तद्भू’ घमी
वुषण वैषयम ज्येष्ठी; न लब्धत मुखमाणीसि।
तात्रात्यतिरित्यात् वन्दवारदिन तुभ वैषय द्रदामस्य द्रति ॥।

इस सुप्राक्षामनं परिष्मांभान प्रस्नानं पुष्पार्बवलेन ढशववर्त
विप्तरे—“तात्रादेवं विनुद्वा ज्य भैये वद्विधायम”–द्रति। ‘एवम्
विनुद्वा’ ज्याम्बव योवोहेतुलां ज्ञाताः।।

प्राणकाशच सवं तापपल्लि ह्रद्धालित—“स एव यहकाणिक
मको यज्ञाणेदिष्ट.”–द्रति। नामागेदिष्टेन मण्डारीशं इति
यो मण्डारीशं; स एव: ‘सहवहंसि’ यज्ञवादधर्माङ्क वह:।
मण्डारीशं यज्ञांशणे योगं सहवहंसि।।

३५ ।। सं० २४।२४।२५। आफ्से: कीपकं सावहीयं साभं कर्तवे दिघाशीचष्म।
वायाणो भा० २५। ४। तार भा० २०। ५। २।
वेदने प्रश्नात—"चपेनं सवस्यं गमति प्रपेशनार्या समेत
लोकेन्द्रन्यानि श्रवणे श्रवणे प्रारम्भितो एवं प्रेयत्"—दृष्टिः। "एतनं" वेदितार्य सचिवास्सुकार्य
वनम् उपप्रस्थिति प्रारम्भित, स च बालबाले वषसं महरसुहाय
तेन सम्य श्रवणार्या।।

दृष्टि सर्वबायकार्यविषयिते माधवीये वेदधार्यार्यां
प्रारंभेवनास्ति प्रवस्ताविकार्य सत्यीयार्यां
( साहित्यार्यां ) नवसं: खण्डः ॥ ८ ( १४ ) ॥

पञ्च द्रमः खण्डः ॥

तान्त्रेतानि सद्वायुधिवाच्युच्चे् नानाबोधिस्तहि
वालकिल्यावह वषाकापि भव्यायामहि ॥
तानि संहैव
वसंताद्विते यदेशा संतविशंसंह क्रमानवाच्यावादिहि
नानाबोधिस्तहि रेतो वास्यावादिहि वालकिल्याबः
प्राप्तवाच्यावादिहि वषाकापि मात्रान महानवाच्यावादिहि
नानाबोधिस्तहि रेतो वास्यावादिहि वालकिल्याबः
ज्योतिराध्याध्यायमहि ॥ प्रतिपद्धाया एतसं चायवेदः
देव्ये च मान्यो च नानाबोधिस्तैव नैव रेतो वस्तुस्वतः
हुलिङ्ग वाकाशयनी वधा तव कर्तर्नू समेतेनि तथा—

१ "साहसं" व, क; पच्चः। २ "साहसं" फ; पच्चः।
एतरेयबांश्यम्

वायुवाक्यसः कनायासं सबस्त योनि न सिनाति।
प्रभुवा स कृत्स्ना एवायामकाल्याय कारोति सतेनि
सर्वे मेतवै कृत्मेति सदृढ़े किस्साह्व दशा महारूपः
रजुपथं चेत्यागिनिमहत्तथा प्रतिपद्धार्शिष्योति पुनः
रावृशं पुनर्निर्मत्तर्। भष्यै ऋणि प्रह्ष्यखानी रूपः
मद्ये वो नाम माहथं यज्ञा उत्ति साक्षं वन्यभिव-
व्याधर्थ वन्यो वे वन्यः। वेष्ठ महः भष्यै ऋणि
प्रह्ष्यखानी रूपः। जातवेद्वरे सुनवाम सीम निति
जातवेद्वरे सर्वनामा सत्ता जायमान उत्ति। जातवेद्वरे
समानोदकं भष्यै ऋणि प्रह्ष्यखानी रूपः धारवन्
धारयनिष्ठः रंसति प्रबिर्मसः वल्कष
विभायं तद्वियः पुनरायणवः पुनर्निर्धर्मवः सन्यो
बाणं धारणा निष्ठ्यातोद्वियः रथनः
धारयनिष्ठः रंसति सगतायः। समालोकः
रेखाविकिर्यनि य एवं विद्रासो यस्मि ॥ १०(१४)॥

पृथ्वीतेरेयबांश्येष पञ्चममन्थ्यायां ह्यिेयोथ्यायः॥३॥

चष नामानेन्द्रिकोऽवेयन घुस्तहवेयन से पतिीमघने भन्काना
राणि विषे—”ताहेतानि सहस्राणाणां धारणे,
नामानेन्द्रिकोऽवेयन शास्त्यिल्लो विषे
मेवायामवर्तीं तानि ध्रेव रघुवेलु” —उत्ति।
”ताहेतानि। ववसामानानि चतुरविचंभक्कातानि ‘सहस्राणि’
प्रयोगवादे सरैव चर्चने क्षेत्रेव याष्टः चांगठते। तत्त ‘नाभाने नेडी’ सूक्ष्महयं यद्दिः (सं १०.००.४११), वाणिज्यकृतिरस्वयं प्रसयं।

दानिं प्रवः सुबासम् – रथाय वाणिज्याश्रमासम् मन्नासे चल्ति (सं ५७५-५७८.) यथाकर्मिनामसृजिता ह्यं वि

वि त्रितीयतिम् – प्रति (सं १०.५८) सूत्रं यद्दिः, एवजातं

मात्राना महर्षिः ह्यं ‘प्रो नैह मत्तो यथ विन्नयः’ – प्रति

पूर्व (सं ५.५५) यद्दिः; तानि चालादि प्रवेद्व चंसेत्।

वस्त्रणामासैव बाध्य दखतशिः – ‘यदेव महारिवासपतमाः

नक्षत्रान्मारियाः’ – प्रति। वष्टि वचनस्वत् ‘एवं’ चतुर्रधि संये एक

प्रथ ‘महारियाः’ प्रत्येकं सखं क्षरान्तदानीं यज्ञमायेन

घणित्य शेख् ‘महारियाः’ विनामयेत्।

खामान्यकारेश बाध्य सुखा पुनर्विशेषितारेश बाध्य दखतसो

यतिः – ‘यदि नामानेतहि, देवो महामारियाः; यदि वाणिज्याः;

प्राणायामविनामारियाः; यदि महारि, मात्रान मन्नामारियाः;

यथेकालमन्त्रं, प्रतिहयाय एवं खैवेद्येवच् ो मानुसी च’ – प्रति।

यथयं तोता नामानेदित्रमक्षारिकोपयेत्, तदानी प्रस्य यज

मानुष मुखायुष्यार्थ रतो विनामयेत्। वाणिज्याः मकरारेव

यज्ञमायेन राष्टिरयोक्षेत्रेः; अखायिरिसुन्तमारियाः

‘यज्ञमायेन’ महानेदित्रं विनियमुयत्। एवायमदस्तमारियाः यज

मानो देवा मात्रासम् प्रतिहयायः महास्येवेत्। अविनेत्रम प्रतिस्वय

मारिस्वति; तत्कारायणिष्ठमारियाः स्वयं प्रतिहयायः।

चालारिवारि बाध्य सुखा, तद्रुढः बाध्य दखतसो – ‘यज्ञमायेन’

नेत्रेनेवदे देवो खैवेद्येव यज्ञमारियाः भिनतं च यतो विन

वेते यों निम बाधायुषयुरो यथा तत्व यथार्थेतिः, तत्त्वावृत्याः


\* एतेचैन मात्रकारेच्या पादस्त विनरळतात महत्त्वशीर्षें: लक्ष्यः।

---
चार्मिमात्रयश्च् प्रतिप्रेतहेतु विचारे—“चउँ खण्ड
महर्षिद्वृत्ति पैतृकारमात्रत्वम् (स० ६. ८.) प्रतिवर्द्धनायेति
पुनरावृत्ती पुनर्निर्दृश्तम् यस्य रस्य पदकाण्डोऽकर्पम्”-दृष्टि।
षःमहेऽठ युनः युनः पवसमागचारः पुनरावृत्ती स्मृतिमः
तासागरणिमानवनम् पुनर्निर्दृश्त स्मृति विषेण्यन्।

mसविदेववाक्यः सूत्रविचारे—“सघो वो नाम मार्गसंप्रदाय
दृष्टि (स० ६.८७.) मार्गसंप्रदायकाः समस्या है बन्धमः वषपः
महः छोटे रस्य पदकाण्डोऽकर्पम्”-दृष्टि। चार्मिमात्रयश्च प्रति
विचारे—“जातवेदेः सुनवाम स्रोत विचारे (स० १.६५.) जातवेदाचार्यस्”-दृष्टि।

जातवेदाचार्यस्तवृत्तां सूत्रविचारे—“स प्रश्नाय सहस्राय
मान दृष्टि (स० १.८६.) जातवेदे समानोद्देशी छोटे रस्य पदकाण्डोऽकर्पम्”-दृष्टि। “देवा चार्मिमात्रयश्च प्रतिप्रेतहेतु समानोद्देशीम्।

धार्मिकविलोकनः पुनः पदितसामानवदेन तदभिमायं चह
हस्त्वां दर्श्यति—“धार्मिकविलोकनं तथं भवति प्रसंसावकः चह
बिभायः तथार्थम् पुनर्निर्दृश्तम् सर्वविश्वास्यामार्गं
वाचातो धार्मिकविलोकनार्थार्थविबधां तथं च चह
सर्वविश्वासम्”-दृष्टि। दोषप्रेमिन्य सूत्रे चहरें ठाठे “धार्मिकविलो
कथि (पुनः पुनः पदितसामानवदेन तथा कोषमयं चह,
लोकविवीते—‘प्रश्नाय सहस्रायथार्थविलोकनं “प्रश्नायथार्थविलो
कथि (पुनः पुनः पदितसामानवदेन तथा कोषमयं चह,

१२
ইন্তেরিয়া প্রাক্তন।

ঘনগোলাকাশে দলযোগশীলতার—তথ্যাত ঘোষের রক্ত নির্মিতিই: যুগল: 'পুনরূপায়' পুন:পুনরূপায়নাম 'পুনর্গঞ্জ' পুন:পুনরূপায়নায়ন তথ্য। রাগোরায় মানুষীয়, দীর্ঘায় রাগো প্রয়োগ। শুধু পুনঃ প্রাধ্যায়ন বেদিতে থাকা প্রবন্ধ রাম, তার ইচ্ছাভাবে নির্ভরও। সমাজীগণ ইন্তেরিয়া কীসন্তবে।

ব্যাখ্যাতি ইন্তেরিয়াবিভাগীয়য়—ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজীগণ: দীর্ঘা প্রয়োগ: দীর্ঘায় নিবন্ধায়। ভূমি তথ্যায় দুটি মাজার ধরণে ধরণে 'মাঝারি' ফুলো প্রথমের ধারাস্থায় 'ভূমি নিবন্ধায়' দুটি ভূমিরূপ কৃষ্ণ ছাস্ত। ফুল পুনর্গঞ্জ নীতিত যোগ্যন যদিও, বিদেশজাতীয় পুরুষজাতীয় শাসনামাজ ক্ষেত্রে।

বেদনাযুক্ত মনোরাম প্রাক্তন—'সন্তোষগুরু ব্যবহারের যোনিত বা যথার্থ বিদ্যায়িত থাকি—'দ্রুতি পূর্বক ব্যাখ্যা যাতে।' যাতে অনুসারী প্রায়সমাবেশঃ

হন্তিশ্রীমত্যে সাধারণ জ্ঞানের বেদায়তনে ইন্তেরিয়া প্রাক্তন প্রকরণে হন্তিতাত্ত্বিক।

(হিন্দুবিশ্বায়ে) যেমন: স্কন্দ; ১০ (১)।

বেদায়তন প্রাক্তন বহন স্ত্রী নিতর নিতান্ত।

পুরুষজাতীয় দেশে 'বিদেশজাতীয়' যুদ্ধের নিতান্ত।

নীতি স্বপ্নগুরু বিভাগস্বরূপ বিদেশজাতীয় প্রাক্তন নিতান্ত বিদেশজাতীয় স্বৰূপ পুরুষজাতীয় বিদেশজাতীয় যুদ্ধের।
प्रथम तत्त्वाभासः

(तत्त्व)

प्रथम अवस्थः अखः

ॐ || यद्य एति च प्रेति च तस्मादमप्राणो हृद्यः

यथेऽव प्रथम महादेवेत्तत्त्वन्यत्िकामवानः यदुश्ववद्यद्रथ-

वद्यदाश्चुमदापिस्ववद्यद्रथमे पदे इवेता निक्षयते

यद्यं लोको भ्रमुदितो यहात्वद्यद्रथनिमं चतुर-

रिवदात्त्वथमप्राणो हृद्यः संतानि वे समस्माणपि

हुपार्थि समुद्रादृश्यमिर्मिन्दुः। उद्वारवदिति समस्म-

वाणा चाव्यं भवत्यनिष्ठं सन्नमे इही न समस्माणपि

हुप्यान्ति वे समुद्रो न वे वाक्य चीयते न समुद्र:

वीयते तदृष्टेतत्त्वसमस्माण भाव्यं भवति यस्या-

देव तदृष्टः यद्यं तथ्यते वाष सब तत्त्वाशस्यन्वयनी

समतः समतैश्चार्गविस्तः नैयति च एव विदांसो

वन्यायते वै लोमा भाव्यते छन्दांसि वष्ठि इहिनि

तदृष्ट वर्तेवाद चाव्येचावादानानि पुनः प्रश्यभवार-

वन्यात्यामताया एव समेतत्व लोमास्च छन्दांसि

पुनः प्रश्यपूर्वात्यात्यामतायेच यशेतत्त्वसमस्माण

चाव्यं भवति तदृष्टः चैत्यं च चिन्तुप्यां प्रातः सबन एष
वार्षिक चा वायो भूष शुभचिता'उप न: प्रवाहितांति
द्वारांसस्ति सम्बन्धा नौ निरुण्डि: शतिनीभिरवर्त'प्र
सोता जोरो जस्वर्णस्वर्णादृ' येच वायव्य बुद्धम-
वस्ती ओ वां शतं निरुंतो या: सन्धि'प्र बद्धभिस्मा-
वक्षणा स्पूर्णा गोमता नास्था रथेना' नो देव
श्वस्ताय याहि शुभायिन्' प्र यो यत्रेषु देववलो
पर्वम्' प्र बोदसा धायसा सङ्क एष्टि प्रवग' मेति
म प्रेति च सम्भने दनिन ससम्बाज्ञो रूपं' तदु चेदुमं
चिञ्चुष्टातस्वन एष चारि: चा ला रथं रथोतात्यं
बुद्रं वसी जुतं मध्य बुद्र नेत्रीय एदृक्षि: प्रेतु ब्रह्म-
यति' रामिनेता' रतं सोम क्रमसं: पिन्यक्ष्मः प्र
व दुन्दायु वृहत् द्रति प्रयमेनाय एष समान भावान: सम्भने दनिन ससम्बाज्ञो रूपं' कवय सुभा सववसं:
सनीः द्रति सूचः' न जायमानो नणवे न वात
द्रति जातवत्' सम्भने दनिन ससम्बाज्ञो रूपं' तदु
क्यायाःभुवीय मेंतह सम्भान' सन्तविनियुक्तं यल्क्या-
शुभीय मेंतन इ' वा दुन्द्रो उग्नो अफतंसे सम-
जातं तदाक्त्याइशेह शासकि सम्पारथा एव तदा-
युष्टं तवोस्त्र मिथं * चार्तुयायादेवाय वायायुभीयं

* "मिथ: क, ट।"
तदु छेष्टुभं तेन प्रतिशिष्टपदेन सवं द्राधारायतना—
ध्वेचिते न प्रचर्यं लं सुमेशं महया खरिद भिन्ति
सूक्तं सत्यस्त्र वाचं क्वानवक्तं रथ भिन्ति रथवनमभे
उद्धि समस्माज्जो रूपं तदु जागतं जगरयो वा
एतास चाक्षुषः मध्यन्तिनं वशुनि तहतुक्कन्दो वशति
विश्विविध्योते। तस्मात्तन्त्रगतीशु निविदं दृष्टानि
मियुनानि पूक्तानि शक्स्ते। वैष्ठुभानि च जागतानि
चिन्ति। सिद्धैं वै पश्योः पशवशस्त्रेऽकाः। पशुना
मवहृद्दैं। वा भिन्ति द्राधारें। वव भेदे चरव
दृष्टि + पृष्ठपृष्ठ भवति सस्मे उद्धि यदेव वष्णु
वण्डक्ष्यवे रथन्तरं तवभूि। यदृ वृष्णं तहैरायं यद्यन्तरं
तस्माति। यदृ बुधस्वत्रेवं तदृ। यदृवृष्णस्तु म्व भवति
वृष्णेव तदृ। यदृ पृष्ठम्वर्युतस्तु वण्डक्ष्यवम्वस्त्रायं
यद्यन्तरं ख्यात्क्षितं वा। सत्यवानुष्ठादु वुष्णेव कर्जणः।
यद्यवान—
भिन्ति ख्यायाभुता। भिन्ति तवा घूर्ण नोनुस्दुति। भर्त्वस
रत्नं योनि ममु निरवयंति। रथन्तरं भेदेदुह्राये—
तनेन। पिवा सुतस्त रसिन दृष्टि सामस्मागाय:। पिव
वाल्लभं उद्धि समस्माज्जो रूपं लथ्य मूलं वालिनं
देवभूत मिति तांत्रिन उद्धुनः।। १ (१६) ||
हादशाहगेने नवरात्रे तयार करता होता; तब प्रवासकाळीचे बाधाकसू दुकानी #; तात्त्वता पूरा: वळण्या समान:। यससु बीतीयांतून यानी वीश्यांनी, तानी क्रमीमनानाची। तब प्रथम नव-रात्रावपेक्षा समस यदृच्छिकत, तत्र मन्त्रिने दर्श्यत कृती— "यहा प्रदैश कृपाण च तसा समस्याक्रोण रुपथ; येषाव प्रथम महत्त्वदेवेतद् पुनरर्नवान मन्त्र॥"—द्रष्टि। नवरात्रे प्रथम महत्त्वदेवेतद् पुनरर्नवान तत्त्वू पुनरर्नवानमाणे यसाम महत्त्वदेवेतद्॥

तात्त्विकविद्या मिळालनी दर्श्यत कृती— "यथूक्तसूक्तः ब्लाञ्चदायसहितविषयद्व, यथूक्तसूक्तः च सदायतन निष्ठृते, यथू लोको त्वृयुदित॥"—द्रष्टि। एतानि प्रयोगमाद्रः तात्त्विकविद्या मिळालनी होती।

नूतन मति लिङ्ग दर्श्यत कृती— "यज्ञावतवादलिङ्गमक्षमा"—द्रष्टि। आतवन् 'जनः' वाततुमतः। 'चन्द्रपण' वाततुमताकाम।

भविष्यों स्वरूपात, तात्त्विकविद्या मिळालनी होती; सवृत्यात तपस्याकृति; यातरिष्ठावयवात स्वरूपात रुप साधारण धातानि हैं समस्याक्रोण रुपपण। भविष्यदेशाविधानसाठी धातानि मृत्यु, तेन श्रवणी तत्त्वानि समस्याक्रोण रुपपण।

पाठभाकन मिळालनी— "समुद्रादूरसिद्धेनुसृत येदारं द्रष्टिकृति सम-समस्यां धातानि भविष्यातिनिवेदः, समान रुपयो तत्त्वानि समस्याक्रोण रुपपण।"—द्रष्टि। निःश्रेणिष धातु सूतक देवांसङ्कर्तुण 'चन्द्रपण', तात्त्विकविद्या 'चन्द्रपण'। समुद्रादुपसृते ( स० ४. ४५ ) न बाधाविद्या।
विषाम; तथादिविषामकालवासस्य सधित योध्यत्य चत्म-चाङो अन्नम्।

तयोंतस्मृतं प्रविनरं—“वांम्य समुद्रे; न वै वाक्ष्य चांगाये, न
समुद्व: चांगाये; तथादितस्मसस्माष्ट्र चांगम्य मवति, यज्ञादिे तथाप्रम
तत्तते; वांम्य शेलं तस्युदयप्रवति समास्य”—इति। समुद्राशुमिन-रिवत
वं: समुद्र: पोतः, सोर्व: वाणक्ष्यं गवः; तयोंवाॅमसुर:।
ड्रयो रवाहासास्मार्येवाल्क्ष्य्युन्न: यवविभयत्या यवमायेस्यां
लालित वाणः; समुद्राशुमिन जमल: न युजित। तथा रात्रि समुद्रर्य
वायुपवायदेशस्माम्यामिनि चुँम समाश्च वश्यं भवति, तदानि
वायुमिना यशोहस्माकादु ‘यज्ञादिे’ पुरुषालम्रणं ‘यज्ञ’ ‘तास्य’
गिर्यार्यति। तद्विषाड़े च मन्वासा ब्रुहन्त: पवित्र्यां लालितानां
पुनःपुनवौच नीव यायुविन्न। तथ यस्मन्ताल तथावते। वेद्यान-लुंक
समन्तान प्रविवक्षु—“समतेत्स्याश्वयान्वक्षिणार्यति य वै
विहारो यथति। पूवयवट आश्वेयम्।”

पवित्रवावष्ट्याः एवं चूस्त: नाम युवक गिर्यति यो पूवयवटः।
एस: त महाभिमिन तद्विषाड़ापुरुषेन माणस्बल्ये प्रविवति—“पावणे
वै योम्या भाण्ये वद्यांसि फे तेन, तथावाद पावणावद्वा-
नालि पुनः प्रविनार्याब्याब्यात्या तामातौ, एव बैयेतयादोमीइं
क्ष्यांचि च युवः; प्रविनार्याब्याब्यात्या तामातौ यस्मावास्माष्ट्र
चांगम्य मवति”—इति। निमन्तन वद्यमानयस्मास्मार्यां यश्वतिकान्
स्यायभित्य्याय तेन नोभात्; तेन सवेंद्रि मंकेष्ठ्युन्न: ‘याण्यन’
केमासा। गायत्र्यविद्युत्यादायज्ञानुष्ठानः सख्यर्यक्ष्यां
चम्म्यसि च चम्म्यासि। तथा सति ‘तथावादः’ चक्षाश्चार्यः
केमासान तवं तवं तस्मास्माष्ट्र: प्रविविश्याः। तिं निमन्तन गिर्यति,
तदुपरं— यथा वर्तमानसाठ्यानुसार शुद्धांशीत्वादेश्याश्वताथ
प्रत्यासून्यवनस्तानां प्रत्येकार्थे यथा पुनः प्रबंधासार- यक्तिः। जिम्यं यतिः, तदुपरं— ‘ध्यानवासात्त्वाय’ गतस्तल्ले- परिहाराय, पुनरेपि इवविवेकोवर्त्तायम्। एव नेतृत्वापि समे 
हति होमानु प्रभावसि च पुनरेपि ‘प्रस्वपर्यय’ प्रसोतपावात- 
निषेधि। तथा सम्बुधित्वस्य पुनरुक्तार्थं चरित्वर्णस्मार्ग 
यति ‘यात्रायमल’ गतस्तल्लं भवेतुः। चतो यद्वेदात्मकोवृत्ति- 
रिद्धाविकारस्य समस्ताश्चाय चायं भवति, तदेदारुः ‘ध्यानवासात्त्वाय’ 
पुनरेपि शास्त्रसाक्ष्यं भवति। तत्सन्नस्य “पुजुस्त नाम युज्जन” 
द्वितिः (संस० ४५५५११) युज्ज्यस्तुवियमानलाभु प्रस्तुतत्वचर- 
श्वायं भवति। यशरषि बिन्हवादयं “होमाः” समे हति पुन- 
नासुद्धीयसि, तबापि चतुर्विंशतियमहनुस्केतमोष्धाय:। ! पुजुस्- 
खसि। तादायतयायामलं स्तोत्रसाहित्यन्यायिनित्यम्।

प्राच्यशस्त्यस्य सन्न: प्रत्येकम्— “तदुद्दीति मन्त्रुप-प्रात:- 
स्वन एव व्राहः”—द्विती। “तदु” तदपि “समुद्रादृशिः”--विदादिकं यस्य मन्त्रुप-प्रातस्कम्; प्रत्येकमने मन्त्रुप-प्रातदेह विं- 
स्तोत्रसाहित्यायं द्वितीयं मन्त्रुप-प्रातस्वाखः। यथा प्रत्येक न यास्त्र 
प्रातस्वाने गायत्री, यथा वा सद्यमय यास्त्र प्रातस्वाने 
आगती, एव मूत्तमय यास्त्र प्रातस्वाने मन्त्रुप चवर्गालयः। 
एतत् एतत् विपरीते निर्देशितम्। !

चन्द्र प्रच्छयाश्वं विधीते— “भा वयो भृप शाचिप च य: 
प्रायार्यतिपति दाश्चां स समस्त न निषेधिः शार्तिनीर्विचारवः 

# ३५ वाचे रामाय वायोधकनिषेधि।
† २ भारे ४२५ पु० ५ व० ।
”तोता जोरी पञ्जरेरप्रान्त वे वायव देन्त मद्यमनाय वा वां. जर नियुक्ती वा: बदल सः ्थ यां निब्राहिष्ठयायुर्मया भीमता मासया रहेन। नो देव गवसा वाहि दशिन् प ्रो बच्चुणु देवयतो चर्यम् प्रो चोदने धावसा सरस एषति प्रवृत्त भैरि ्थ प्रैति ्थ सरसी ्स्यनि सतमयात्रौ एवं, तदु दैषट्टयां विन्युप्रात्सर्याय एव मारि”
-दति। “या वायो भूष”-प्रैति ( सं ्थ ०.६२.१. ) प्रवृत्त नदु
प्रतीयां, तथ्यावजारी विधम्; “प वानि:”-प्रैति ( सं ्थ ०.७२.२.1.)
हितीयां, तथा प्रयोक्ति विधम्; “या ्थ निदुजि:”-प्रैति ( सं ्थ ०.
७२.२.) दहौयां, तथ्यावार; “प्र ्तोता”-प्रैति ( सं ्थ ०. ७.
८२.२.) चछुंभ प्रमत्यां; “के वायव दन्त”-प्रैति ( सं ्थ ०.८२.४.)
प्रबृत्यां, तत् हितीयापादः “या देवाप:”-रवारायां; “या वां नदम”-प्रैति ( सं ्थ ०.८२.४.) परंतु, तत्सा हितीयापादाय धाराकारः
हति; “प्र यशानु”-प्रैति कस्मि ( सं ्थ ०.६६.८-१२.) प्रमत्यां;
“या तीमता”-प्रवृत्ती ( सं ्थ ०.३२.२-१.) चारायां; “या नो 
देव”-प्रैति ( सं ्थ ०.१०.२-१.) नवी उपायार; “प्र यो त्यसु”
-प्रैति ( सं ्थ ०.४२.१-१.) घर्मसि प्रमत्यां; “प्र ्रोदमीया”-प्रके-
यादर्गरीय ( सं ्थ ०.८२.१-१.) प्रमत्यां। चारायाः प्रौद्योगिके कुत्तिलिन्त कस्तालायु 
सस्य विधि योगसम। सम्बन्धौर्यत्व व्यासोऽयन।

deeply translated...
४०.२) रज्जिणता (सं॰ १.२०.४) लं सोम रातुः (सं॰ १.८२.२) पिंचन्याय (सं॰ १.५४.६) प्रव द्रव्याय हकळ (सं॰ ४.७८.१) दृष्टि प्रबेधेनाणि समान चातान् सामेव दृष्टि सम-माहास्त्रो रूपम्”-दृष्टि।

प्रव ज्यातिलिकक्रम चतुर्वं तिपदे—“काया श्वास सववसः समोगः दृष्टि (सं॰ १.१६४.) छूलं, न जातामानी नगरे न जात दृष्टि जातववसर्वमां दृष्टि समस्माहाश्रो रूपम्”-दृष्टि। चस्म छूलस्त्र नवम्मा हुष्टि “न जातामान्”—ह्यान्विकशुद्धीनीयः पादः, तत्र जातायथोपेतां सिद्धम्।

एतत्सूंप्रभावांगकिरं—“तदु ज्यायाभीय भेदै सम्भानं समानि छूलः, रल्याभीय सं. एतिन् ॥ वा ह्रद्वौ गािश्रो भवलतो सम-जानत, तबल्याभीयां बंसति समुत्त्रामा एव”-दृष्टि। ‘तदु’ तबजौं ‘ज्यायाभ’ह्यान्वेपातां ह्यायाभीयवानामसः। चस्मेवम, एकं तत्र? दृष्टि चेन, दृष्टि—एतदेव क्यायाभीयवानामसः सम्भ ‘सम्भानः’ परस्निवारमवसाध्यनम्; ज्यान्वेपातां चतुर्वं दृष्टि समान-कृर्ष प्राणाना मध्यादेन दीव्योपाध्याराप्नम्। एतदुब्धान्यायाभीयम्-सुवा मन्दिः, एतदुब्धान्यायाभीयम् क्षितो वस्ति, ‘त’ चत्र चमाञ्जानानम् सम्भानं परारूपरं प्रामुनवन्। तथा चत्रित्तांचां चत्रित्तयपाना मैकसत्वां सम्बधान्।

प्रकारार्कसंधकं प्रभावांगकिरं—“तदावृः तदपैयम प्रिय स्वाभूयांतिवाच्या क्यायाभीयन्त”-दृष्टि। ‘तदु’ तदु स्वस्त मायुस्काम, समानारितिपुष्पसुलभान्। तथा सववसः यज्ञानास्य यो: प्रवाहिः प्रियः स्वाभू, तवायात्वः ज्यायाभीयम्यूः क्यायादेव॥

प्रणयिच बन्दो द्रास्त्प्रभावांगकिरं—“तदु पैठस्या तेन प्रतिष्ठित्—
पदेन सवन दाधारायतनादेवताः न प्रश्वते"—अति। पुरवद्वृ
अभिषेकयम्॥

रघुनिधिं सूत्र विपरीते—"तं मुसेनं महया चन्द्रिन्द मिति
(सं १.१२।) सूत्र मधय बाण चवनस्वर्ग रथ सिति रथविनमरे
उत्तरि सतमस्वाजी द्वृषम"—अति। "तं मुसेनुम"—अतितुष्णक
"चले न वाजन"—अति दशीयः पादः; तत्र रघुवत्रः सूत्रे

तविष्णू मुखे निर्विष्णु विश्वेते—"तदु जागर्ते, जगते वा
एतत्र द्राक्ष मधयस्वर्ग वश्वति; तसैत खालो वश्वति, यशीवि
विजीयि; तावज्जगतीशु निविदं द्रवाति"—अति। पशु सूत्रक
अन्तविर्माणस्वात्मकच्छलाद्वारसः; तस्य विवाहज्जनेश्वरे तस्ये
माधववरि सवने निर्वाहसाधिहिन्दुनिविदनमस्वनमि.: गः; 
तक्षतन्वनिविदिक्कतया अगतीक्ष्यद्वारः निविदं पशुतिवेदेऽ॥

पुण्यिते विद्हुपुण्यः; प्रदानी सुषमानं जगतीक्ष्यद्व
निलिला प्रभवति—"सिंवुनानि सुभानि गयने, तैहुमानि च
जागतानि च; सिंबुनि वै पवयः, पथवश्वद्रौमः, पशूभा सव
चदेर"—अति। यथा परसदरविविधत्वः: श्रीपुर्वबयोमिनि: निमुभु
भवति, एवं कर्णोद्योगमेव सिंबुनमः; गावश्वदशिभवं सिंबुं
कुषः,—चतुर्विंशत्तत्वस्वान्तनादिवान्तनादिवान्तनास्माति:; पश
याधानबलकुषः; तावज्जगतीस्मुक्षो भान्तायेके कर्णोद्या
शुकान पश्चाताते भवति। 'कर्णोम्' गायत्रीविदुष्णमानवीमि
राजस्वाधाराय उपमीयतं अति गात्रविभावकः 'कर्णोम्'॥

तत्र बायत्रा चतुर्विंशतिश्च भव यथुविंशतिशोऽत: तस्य
प्रतिपादक महत्तो द्रिष्टीविर्यादिवं कर्णोद्यास्मायं चतुर्विंश
मेतदुर्यपयत्तादिभारस्यिदशैयोद्वारस्माम् (२भाग १०६४)॥
वष्णुवलारिंधनिन्स्तोमक निष्पयक्ष चन्द्रोगमाष्टम, तत्रेष्माणायते—“प्रष्णदयभो विन्दृति व तिष्क्ष्मके स एकादमभिः स एकाया, चतुर्दशभो विन्दृति व एकाया से तिष्क्ष्मके स दस्यभिः; प्रष्णदयभो विन्दृति व एकादमभिः स एकाया स तिलम्बि:”—दृति ( ताः ब्राह्मण १.८-१२ खः० )। प्रश्नाय मद्यः—
विभिः: पर्यायेवर्तष्ट्रवृत्ती व्रतवे व्रतवे प्रमाणाय कृतकिर्मणाभासः; मध्यमथा स्त्रब एकादशजलो भासः; चत्तमथा कांधः सख्त्वाहः; धितियपर्यथे प्रमाणाय सख्त्वाहः; मध्यमायाजिरभासः; चत्तमथा द्राक्षजलोभासः; ततोर्वे पर्यथे प्रमाणाय एकादशजलो भासः; मध्यमथा: सख्त्वाहः; चत्तमथा अजिरभासः; चोलय चतुर्वलारिंध: खोम दृति ॥

प्रश्नाय शलारिंधस्यमक्ष मेव माणायते— “शोकम्भो विन्दृति व तिष्क्ष्मके स दाएमभिः स एकाया, शोकम्भो विन्दृति व एकाया स तिष्क्ष्मके स दाएमभिः; शोकम्भो विन्दृति व एकाया स तिलम्बि: व शास्त्रभिः । प्रश्नाय वद्यः—
व्रतवे पर्यायेव प्रमाणाय जिरभासः; मध्यमथा दाक्षजलोभासः; चत्तमथा सख्त्वाहः; धितियपर्यथे प्रमाणाय सख्त्वाहः; मध्यमायाजिरभासः; चत्तमथा द्राक्षजलो भासः; ततोर्वे पर्यथे प्रमाणाय द्राक्षजलो भासः; मध्यमथा: सख्त्वाहः; चत्तमथा जिरभासः दृति। एव मष्टलारिंधय: खोम दृति ॥

एवम् भ्रमस्यद्वेषं प्रणवमथा: ||

० प्रश्नाय शलारिंधस्यमक्ष खोम दृति विन्दृति: तपारिःभम्।
१ प्रश्नाय शलारिंधस्यमक्ष खोम दृति व विन्दृति: तपारिःभम्।
चब हरसामाजिकशौकिीवादाध्यायः प्रमाण । सौरितः प्रमाण ।

tद्वारकापुर । “ला भिन्न हरसाम, लें श्रेष्ठ देवर द्रति हरसपूर्ण म्वति सति शहनि”-दृति।

tा मिश्रीलेखः (सं. १६३१.३.२.) प्रमाणः। लं श्रेष्ठीति (सं. ८५४.१.२.) दृतिः।
ntदुःश्च भस्मि शहनि निष्ठोवाचकोऽर्जुनधीयम्।

मनु तथा द्रुम मकः सतम्, तथा शति रवनसपूर्ण परिब्व वहनपूर्ण कि मिष्टुपार्थीये। दृति चेत्, वर्णमवादिति श्रृमः । “किं द्वै वर्णन न दर्श्याचार्थं वर्णमवादित्वाः”-दृतिः।

हरसपूर्णशीकारे बाणाशुतुः साधः—“यदैव वद्यक्ष्यतिः”

दृति। पूर्वसं वद्यक्ष्यव्र यदैव अवश्चारम्, तदवाग व्यायं भवति।
ntसक्य प्रदोजसः तृप्तिः आहस्ते। नलु शशेश्चर्चनि रैवतं द्वस्त्, न तु द्राक्षिदिति चेत्, नेव शष्यः; द्रह्मायतोऽऽथवार्यभावे—

नेन्द्रावर्षिनिविभिवेल द्वस्त्वा द्वाद च यथे रवनसर चाष्मा प्रक्रत्य नागरिते।

जाक्कावाचार्यव भिष शास्त्रस्ति—“यदैव रवनसर, तदैव

रूपः। द्वृत् हरसाम, नतेवार्षं, यदृकसलरं, तन्न्यासरं; यदृ हरसाम
tद्रह्मायत”-दृति। तेजश्वावर्षाः रवनसर्वालावश्चूपलम्,
ntतेरास्तवत्योऽऽत्रवालावश्चूपलम्, एवं च रति शशेश्चर्चनि रैव
tासं द्वस्तर्वा वायस्मु ग्रहणे।

चदानी सिंह चाहि हरसपूर्णशीकारे प्रदोजसः साधः—

“तथादु हरसपूर्ण म्वति, द्रह्मेव तदु हरस्मुपर्णसुवश्चूक्कोमक्षक
tः”-दृति। ‘तथा’ तंबातू शशेश्चर्चनि लतस्य रैवतस्य हरस्मुपर्ण
tवातत् कार्पातू यदृ यथे चतुर्म शहनि हरसपूर्ण म्वाते। तदृ--

क 2 भाग २५५ पृष्ठ २ हस्यम्।
दानी चत्रे श्रीमुक्तिन्न देशीवाचिन्न समि सर्नि ‘तस्म’ हरस्पूषं
प्रस्वासनुविषति। चतीतालं नहं पुनस्वर्तं प्रस्थत्तत्तम।
एतत् ‘पदोमकृतत्वाय’ सम्पथः। स्रीमानं विमलविशदशार्थीं
जातं जातं चेडः; तद्राहिदम् ‘पदोमकतर’, तद्द्रं नव
श्रीकारः।

विपवराधीयामासुखेनेव तदेऽव आश्वयति— “यथवतरं
श्चालूकमं स्तान”—प्रति। बढेश्वलयुक्तत्स देशीवाचिन्न समि
पच्चयुक्तिः परिवसु युम्नागिनिः माशिं रथवसर्थव सूक्ष्मीति,
तदानी बदस्वसमयरुद्वस्म्भावात् ‘जातं’ विच्छेदं स्तान।
चत्रे हस्तं जातं, समि तथा जातं, विन्दु रथवतरं जात स्तान
विच्छेदः।

विपवराध सुप्रस्व सुपच सुपसंहरति— “तस्माद् हस्तेऽव
कर्म्यायं”—प्रति। यस्माद् हस्ति कार्ते विच्छेदः परिशिष्टे,
तस्मादिद्वः।

चतुरतलाक्षणसा कचि विधते— “यदावानेति (सं १०.
७४.६।१) धावभुजि”—प्रति।

स्वामिनादिनिः सुप्रस्व रघुसरसम्भावादीया मृणं विधि—
“सभि लात युव गोमुख प्रति (सं ७.२२.२२) रघुसर
योगिः मतु निवर्ष्यति, रघुसर श्रीतस्वरायणिनेन”—प्रति। नितानं
वरीन मदुभानं निबिर्तिः, न तु परिभागः। ‘प्रायतनेन’ स्वामि
शालक्षानेन रघुसरसवनः।

पिपस्यदबिक्षं प्रागः भार्तु विधत्—“पिबा सुतम्य रखिन
प्रति (सं ८.१,२) सामप्रसाः, पिबवाग्नसमि सर्नि समके
श्रीक्रृषी रूपम्”—प्रति।
पञ्चमपरिश्रमः सूत्रविचित्रं विचित्रं—"स्ता सूर्य वाजिनं
देवज्युतं मिति ( सं १००.७८.) तास्योऽनुपुर: "—दृष्टि इ १
दृष्टि तीमनायनाचार्यार्थिविशिष्टमे माधवीमे वेदार्थग्राहियो
ऐतरेयग्रामस्तग्राम पञ्चमपरिश्रमम् पञ्चमपरिश्रमम् तत्रतीयाधारे
( वायोविष्णुअधारे ) प्रथमः खःः १ (१५) इ

पञ्च द्वितीयतः खःः ।

इन्द्रशः नु वीर्या धि प्रोच मिति सूक्ष्मः प्रेति
सममे सन्ति समसमाचार्यो रूपः तदुष्ठमे तनम् प्रति
विशिष्टपदां सवनं दाधारायदनात्वेते न प्रयतम्भो
भिन्न खं मेषं पुष्टं दृष्टिः मिति सूक्ष्मः यद्वः प्रेति
तदभीति सममे सन्ति समसमाचार्यो रूपः तदु जागरं
चक्को वा एतवः राग्रः मध्यनिं वहनिं ताखे
तख्क्को वहितः बनस्निविवीधीयते तख्क्कास्मात्तीथ्यु
निविंदं द्याति सिद्धानि सूक्ष्मानि प्रशङ्गति चैव
भानि च जागरानि च सिद्धानि वै पशवः पशवश्च-
न्दोम: पशुना सवश्चै। तख्क्कातिवाद्वृत्तीमे । सन्न नो
देव सति चित्रिति वेदेन्द्रवश्च प्रतिपदनुचरी राह्यारे
सन्ति सममे सन्ति समसमाचार्यो रूपः सभिभ्यु तव देव
सत्वितरिति सावित्रं यदाव प्रेति तदभविति सम्म स्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः प्रेति। यदाव श्रम्भूति द्वावपूर्वी बीरः प्रेति सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः सयं वेदाव जन्मन प्रत्याभित् जातवत् सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः मा याचि वनसा सहेति द्विप्रदा। शंसति हिपद्राय युध्यश्च दुम्पद्राय पशवः पशवस्त्रोऽमाय पशुना समवशैः। तदादु हिपद्रा। शंसति यज्ञामान मेघतद् हिप्रतित चदुपास्य पशुषु। र्त्रितिक्षाय्यं बैश्लबर्मे दूवो गिर दृश्य वैश्वदेव। र्त्रेति सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः तान्यु गायत्राचि गायत्रुत्तत्तीवसवन एष चाहो वैश्वनारो भनीवलदिश्वाचिमासकत्त्रक प्रतिप्रजातवत् सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः प्रक्षतस्त्रद्दुभ मिण्ड मिति माश्यत। प्रेति सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः जातचर्मसे सुनवाम सो मिति जातचर्मस्त्रद्दुर्वत वर्तो वैश्वदेवस्मिति जातचर्म मनिस्त्रं सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः तान्यु गायत्राचि गायत्रुत्तत्तीवसवन एष वार्ष।।॥ ६ (१७)॥

प्रश्चवतिक्रमं सूर्ध्व विधशी—"हःस्तस्य तु वैस्वदेविः प्रेति धति (सं० १०२) सुरं; प्रेति सम्म र्त्रानि समसंबार्त्रोऽर्थः"—जति॥
सति जतं प्रचंडस्ति — "तदु वैषुम्भ तेन प्रतिविपदस्तं सवं दासारायतनाविवैतं न प्रश्वयते"—दृष्टि।

भिमश्च-प्रथष्ण्योपयथष्ण्यकम्यदानार्थकम् मभिनिः, तत्त्वा मदेऽति महारोपाधिष्ठितस्थितं सूतं विषयं—"चन्द्रमा लों शैरं प्रवृत्त मूर्तियं विलक्षणं ( सं १११। ) सूक्ष्मं; वद्धार प्रेमि तदनीति नेमसे यहनं तनसमस्तो रूपम्"—दृष्टि।

वसिष्णु सूते विविषाणे विघ्नते—"तदु जागतं जगविं ब्राह्मणवता राज्यम् न्यथादिम वर्धितं; ततैत्यतेव वर्धितं, श्वसानाय विधीयते; तथाणतं तास्वार निषिद्धं दश्यति"—दृष्टि।

कार्यकारे विपिनिः प्रयासंस्ति—"भगुनाबि तृतैणि प्रस्वते,—

सैलसानि च जागतारमि च; भिषुपं वे प्रवा: प्रवण्स्तर्भोम्य: प्रमुग्नमलयेत्"—दृष्टि।

गः प्रवासक प्रतिप्रड्युधौ विषयं—"तक्षारातिष्ठितस्त्रो ( सं ११२।१-२। ) सत्या नो देव बच्चित रिषि ( सं ११२। ३-५। ) वैवेकिका प्रतिप्रड्युधो; राज्यार्थिः सत्य हि सत्यि तन अस्मात्रश्चात्रो रूपम्"—दृष्टि। तक्षारातिष्ठितो वैवेकिका: कविल्लग्नातको साधारण प्रभिश्र बालस्तवर्ष विष्ण ब्रह्मम्।

बभिंश्च-प्रथष्ण्यो: पूववेबेकान्तार्थ्यो प्रथष्ण्यक्षिप्यम् तथा

ध्वनि सूतं विघ्नते—"चन्द्रमा तक्षारातिष्ठित ( सं ११४। ) बच्चितो, वद्धार प्रेमि तदनीति, सम्भवे यहनं तनसमस्तो रूपम्"—दृष्टि।

ध्वनि सूतं विघ्नते—"प्रेमतं त्वारस्त श्रद्धोपति ( सं ११५। ) वाक्यानि दुष्क्षिणे; प्रेमि सत्ये यहनं तनसमस्तो रूपम्"—दृष्टि। १४
यथा मुळे “बावा नं दृढ़विव”-१३०६ ब्रह्मादिदं वृत्तं ब्राह्मादिविवी-देवताकामः

जातविन्द्राक देशावनं सूर्यं विधते—“पतं देवाय ऋषि धन प्रकाशम् ( सं १ क० २० ) जातविन्द्राक मे दुरं दलमस्खाड़ो द्वयं”-प्रति। खग पुरं चतुर्थं मृचि “कस्मो विज्ञानं”-प्रतिमुळ्य-लान् पयं मयं च स्वाभं।; “जलसन्”-प्रस्तुतालयाव्य-सिद्धम्।

पदं पादर्वोपेता कतो विषय प्रकाशिति—“या याहि वनस्य स्त्रेति ( सं १ क० २० ) दिक्षा: चंचलति; दिक्षा हृद-चतुष्यादाः पशुवं, पशुवन्धकिमः, पशुना सर्वेऽः; तदू यदू दिक्षा: चंचल, यज्ञान भेव तदू हिमीलं चतुष्यातु पशु प्रतिचासपयि”-प्रति। वनस्याङ्गं पूर्वकर्तिविनिहारीं यदव्य-प्रारम्भिकमलाभाय पशुलम्।

पाकादिकसमाकुदेवतानं सूर्यं विधते—“धैर्यमे दु:खो निर कति ( सं १ क० २० ) वैष्ठमेव भेति चक्षुने स्वतं प्रकाशं गतस्य”-प्रति।

धरेणु सृष्टिः रूपं प्रचंदति—“तान्यु गायनारि गायत्रं भौमक्षयस्वनं एष वाणः”-प्रति। ‘तान्यु’ तानि तू प्राप्ति “स्थान नो देव सन्तति”-स्वराम्भ सचे हिर्दया वत्सविता “धैर्यमे”-प्रकाशिति ( १०५-१०६ पृ० ) गायनकेत्तयद्राति वैष्ठदेवस्षो अभिमित्तानि। परं चोतस्माहिरे ‘गायवन्तीय-स्वन’ गायनकेत्तयद्राति यथा वाणः चोतवं मायत्र-भौमक्षयस्वनं। ततेतेत्यय-दौरिवादग्नस्वात्वेवस्वात्मवस्यम्।

* २०२* १०३, १०४ १०५, १५६ १०६ येषु दिक्षा।


महानारद जनिष्टातिष्ठ्या प्रतिपर्य विषये—“दैवज्ञानरो भजीजजमयद्विमामाभत्स्य प्रतिप्रभावयत्वे ०, सत्तमेश्वर गणि घननमान धनाण्य पुष्प”–प्रति ॥

प्रवर्तकर्ष्ण सूर्य विषये—“प्र यहिंश्रुद भिनि सिनि ( सं ० ५.३० ) मान्तरे; प्रति सत्तमेश्वर गणिनि घननमान धनाण्य पुष्प”–प्रति । दितीयाः—“समग्नो विमा”—प्रतिहृत्वत्वादिवर सत्तमेश्वराः धनाण्य महाभावात्मपर ॥

अष्टुत्तकशिश्याः सुत्त विषये—“जातवेददेशे शुद्धार्ध शेष मिति ( सं ० १.१८.१ ) जातवेददेशार्धा”–प्रति ॥

प्राणग्रहंत्यां सूर्य विषये—“दूर्दृश्य दो विख्यवेदवर मिति ( सं ० ४.११ ) जातवेददेश मनवस्मि सत्तमेश्वर गणिनि घननमान धनाण्य पुष्प”–प्रति । जातवेदः-महापापस्मादिकेपिष्ठि जातवेदवादानालस्तावादानिबिन्दलम ॥

“दैवज्ञानरो भजीजजन्ति”–दत्तादिपु “दूर्दृश्य”–दत्तादिपु दुःखेषु ( १०६–१०७ पूरे ) जातवेददेश पलितादिवर्षि विष्ठ्यां सत्तमेश्वर गणिनि सत्तमेश्वर गणि घननमान धनाण्य पुष्प: प्रतिबिन्दति—“तान्त्रु गायनाशि गायब्रजतीयस्वन एव त्रास:”–प्रति ॥ २ ॥

प्रति नीमं भजीजस्यविवरणे सत्तमेश्वरे जातिवेदप्रहारे ऐतरेयादिपुरा पद्मापुष्ठिकायं धोतीयाहाये ( दत्तादिपुवारे ) धतीय: खः॥ २ (१७) ॥

---

* दैवज्ञानरो भजीजजन्ति दत्तादिपु दुःखेषु दत्तादिपु "दूर्दृश्य”–प्रति, "क्रम पादम"–प्रति ॥ जाति वृति: पृ. ६. २. ददमुः.
यहे नेति न मेति वसिष्यतं तद्द्वामनाः काहः यहे वितीय भस्त्रावेदादुर्युत्तपाद्वत्सं वदूर्वायुर्वट चक्षुतिवर्द्धं यहद्वार्यं ष्ठर् वृष्णखल्लं यदृ कृष्णार्यं यन्न-ध्यमे पदे देवता विनियमतं यदुशारिचं मधुदितं। यदृ दुर्गानि यन्नश्वरूः ॐ यदृ विद्युतः वदूर्वायुर्वट वर्कुवर्द्धं यदृ वितीयश्वरि रूपं मेतानि वा भद्रमानानि रूपाभिष्ठितं वो देव मन्निधिः सजीवशा द्वादशमानाः भाज्यं भवितं। द्राक्षयेताः श्रन्यक्षं श्रन्यक्षां रूपं तदु चेर्तुमं चित्स्वभ्रात्सपवनं एष प्रथाः कुनिकुप नमसा वे कृपासः पीवो स्वराणं रविवृधः सुमेधः। यक्षु-वसः सुरुदिना चरितं दशका दूता न दभाय गोपाः यावत्सराणि यथवृजः। प्रैति वा मूरे उद्दिते सूक्ष्मः। धेनुः प्रस्त वाक्यं दुहाना। प्रश्ना स इन्द्रीय वाहि विहनूर्धिः। बचनः सुमस्तिं वसी चषुदृढः। तर्का न सरसाती जुगाजेति। प्रतिविद्वृत्तर्वर्द्धं विद्वृततव-दृश्यमाणाः श्रन्यक्षां रूपं तदु चेर्तुमं चित्स्वभ्रात्सपवनं एष प्रथाः। विश्वाकारसं वस्तितं। मिन्नु इक्सीोत्पा एव। इन्द्र नेतीय धर्मिक्षुपरिः॥
महाश्रयते विमेर्णेता त्यं सोम क्रतुभ्यः पिन्नक्योऽ
\text{वृहदिन्द्राय गायते}

\text{तत्त्वेतिः बिलीयनाज्ञा समान भागान्तो}

\text{उष्मे उष्णक्षमाको रूपं ग्रंथा महा मन्द्र यशोन्}

\text{विश्वा दृति सूक्ष्मं महादुःखमे उष्णक्षमाको रूपं}

\text{सम्प्रियस्वमिनेत्र गते पतांगिति सूक्ष्मं}{\ast}

\text{महादुःखमे उष्णक्षमाको रूपं पिबा सोम मनि व मुख ताहे}

\text{दृति सूक्ष्मारूपैः महा मन्द्र यशान्}

\text{दुःखमे उष्णक्षमाको रूपं महा दुःखमे नवद्वारधर्मे}

\text{विष्णु दृति सूक्ष्मा महादुःखमे उष्णक्षमाको रूपं}

\text{तद् बैपुरं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं द्वाराराजते}

\text{नादैवैते न प्रत्यथते}

\text{तस्म द्वारापूर्विकी सचेतः केलिसूक्ष्मा}

\text{यदैवक्वानो महिमान मिन्निय भिन्ति}

\text{परहृत्यमे उष्णक्षमाको रूपं तद् वागति वमथो}

\text{वा एतत् बाह्य सम्भविन्तं धड्डिव तहैत्रज्जटे}

\text{वहति यविचिन्तिहोते}

\text{तस्मात् गाहतीशु लिबिन्द्}

\text{द्रष्टि मित्युनानि सूक्ष्मानि नकले बैपुरभानि च}

\text{जागतानि च मित्युनानि व पश्ववः पश्वमधुलोमा}

\text{पशुना महक्किैः महक्कति सूक्ष्मानि नकले महक्का}

\text{वनाविश्व वनाविश्वासैः पशु सूक्ष्मानि नकले}{\ast}

\text{\text{“परतलि द्वारलि”} कः}
पशुपद्या पक्ष: पाणी यज्ञ: पाणी: पशुप: पशुप-श्चन्दोमा: पशुना मवज्जरा अभि त्वा शूर नोंसोऽ
अभि त्वा पूर्वीपीतय इति रथन्वरं पृृं भवल्प्रज्ञेः
ड्यनि यद्यावानिति धाय्याह्युता त्वा मिष्टि हवा-
यस्य इति वृहतो योनि मनु निवर्ययति बाहङ्गातः षो-
उद्दरायत्तेऽनोभयं शुचवचन न इति साममण्डयो वेषें
मद्य यदु च द्वां पाळोदिति बाहते बन्यवष्टेऽऽ
मन्यंमथ्यञ्जाज्ञो रूपः त्वा मृृ च वार्जिनं देवजुति स्मि
तां च रूपः वार्जात्॥ २ (१८) ॥

थतम महरभविधायादमथ्यञ्जाज्ञो मन्यंमथ्यञ्जाज्ञो दर्शयति—
“वधै शीति न प्रेति, यवीर्य, तद्पमतमथ्यञ्जाज्ञो रूपः”—दर्शि।
पाणारय च प्रश्चन्दक्ष बालंगवं नवार्जिनेन भिनः
‘यवी
र्तम्’ पशुतवेन नियतं निषिद्धितानुवुच’ या, तद्पमतमथ्यञ्जाज्ञो
निषिद्धकम्॥

नितियसिद्धकम् प्रोक्तानि धिगान्यष्टेऽ निषिद्धितिद्यति—
“वधै नितिय महशस्यदेवाः त्वायंदेवमम्”—दर्शि।
यत्तिक्ष्य नित
नितिय महशस्यदेव नेृवातमुदपि भवति।

उद्दराय महशस्यपूवीकालंगकम्; तांगि सिंगानुयखञ्जाति—
“उद्दरायत्तेऽनोभयं नाप्मकायदु हपशस्यात्
हपशस्याभावे पैरे
देवता निश्चिन्ते यद्यातिति मम्भुदितम्”—दर्शि॥

पशु गृहमानि सिक्षानि दर्शयति—“मत् इति यथस्याद्
प्रस्ताविता | २ | २ |

यहिंहुत्वयत्युत्सर्वं सर्वं तत्त्वः”-प्रति। चरितकेदीयोपितं राजा-
लुष्ठते। महत्यां योपितं महत्त्व। वियोंवियोऽयूऽ ताःस्मातां विचिनं
तांद्रश्वितुव। अन्नःमहीयोपितं पुनर्वतं। धितोदेवानि वर्ष-
मानार्थविचारभयांतं कुलशुद्धेनोत्तमं

तीन इह सर्वोंच सिंगारणुपसंहःगति—”यदः हितीययाळाः
इच्छा संतानो वा चेतससक्रो गुप्तचिन्ता”-प्रति।

तद्भाव्यश्रयां विषयों—”चरित्त्वो देवः भगवानः सजोऽवा
प्राङ्गवत्सर्वं चायने भवति (सं ५,२)। हर्षायटमर्गम-
क्षांयां रूप्म”-प्रति। प्राङ्गवत्सर्वमर्गमार्गम चुर्र्वते, चतुर्वते,
दर्शन; तत्रत्वो च चरित्त्वो चो योगमार्गात्दत्तम अन्नं नित्योमां

तत्रत्वं चतुर्वर्ष: प्रस्तावित:—”तत्रु वेदां प्रतिप्राप्तात्मवन प्रण
वासः”-प्रति।

चतुर्वर्ष्यं चतुर्वर्ष्यं विषयों—”कुबिर्यं गमसमा नव्योऽहसः, पीवो
नियोऽविश्व: समेषा, चायतुवर्ष: सुहिता भरिपरा, चरित्त्वादूता
नवर्भम भोपा, यावराकार्यो यावरोजः, प्रति वं पूययु जर्ति
सूक्ष्म, तेनु: प्रांगव ताक्ष्यो दुर्दाना, ब्रजा च प्राङ्गव याचिक विश्वां,
नुवर्षों चरित्त्व: सत्यं ब्रह्मेतु स्था न: सरसवत जुपाणेषित
प्राङ्गव प्रतीवदवर्षु: भिन्नवतुरंवदवर्षुऽसर्वगायंशाः रूपम”
-प्रति। “कुबिर्यं”-प्रति (सं ५.८१.१) प्राङ्गव प्रतीमकम, “पीवो
वचारन”-प्रति (सं ५,१,०) हितीयम, चायतुवर्षः”-प्रति
(सं ५,८०,५) रातीयम, “कस्मला:”-प्रति (सं ५.८१.२) 
चतुर्ध्वम, “यारसार:”-प्रति (सं ५.८१.४,५) पचवम, “प्रति
वास:”-प्रति (सं ५.१५.१-२) चधम, “चेनु: प्रचार:”-प्रति
(सं ५.१५,१-२) समसम, “चचार च:”-दश्यत्वम् (सं ५.
२८.१-२। “अर्थाँ रचना” — दृष्टि (सं. ७.३८.१-२।) नवयज्ञ, “कर्त्तव्या न” — दृष्टि (सं. ७.३५.४-६।) द्वयज्ञ। क्षत्रियभिषेकः प्रतीकोपरस्थः; चतुर्विंशेष चेता, पश्चाते चेत, तदुपयोगसंन्वयका विहितस्थः; दृढ़रेप दश लघुः; एततःसं विवाहां। तत्र दृढ़रेप प्रतीके “प्रति स्लोम्या” — दृष्टि प्रतियोगीपेते लिंग महिष्य, चेतुः प्रभुययास्य हितीयवादात् “प्रति स्लोरः” — दृष्टि प्रतियोगीपेते लिंगम, जारीभिरिष्यान्ध्रायेवते स्लोगम्; चर्यविचारा दयोपाधिकां स्लोगम्, — कार्यविक्रयायोऽः कार्यविक्रयावशंकवृत्तम् ज्ञातम्।

जनापदगतां छन्दः प्रमाणती — “तदु लेदुर्व जिगुणात्त्रात्मकम्

एक वर्णः” — दृष्टि।

घर महत्त्यायस्य सुखाद्वारकृतिप्रेयस्य हिंस्यानोपेतान्

महाया विषये — “विश्वासात्मक व्यक्ति (सं. ५.६८.४।) निद्रा

इलेका एक (सं. ५.२.४।) दृढ़ निद्रीय एकः (सं. ५.

५१.४।) घुलित प्रक्ष्णाय (सं. १.४०.१।) दिनानेता (सं. १.

५१.२।) लर्म भीम क्राकुमः (सं. १.५१.२।) विन्यासयो (सं. १.

२०.४।) हरिद्वारः गायत्रीति (सं. ५.५८.१।) हितीयवादाः

कऽमान पाटानोऽक्षे महायास्याध्यायोऽरुपम्” — दृष्टि।

महायास्याध्यायोऽरुपः सूक्ते विषये — “विष्या महा निर्देश यथास्य

विष्या दृष्टि सूक्ते (सं. १.४८।) महायास्याध्यायोऽरुपम्”

— दृष्टि। भथल महाया — प्रत्येक एव महायास्यः।

पुनरापि महा काक्ष्युः हृद्यान्तरः विषये — “पिबा श्रेयो

भस्म सूक्ते सूक्ते भर्गमर भस्म

आम्बेल्प्रेदति महायास्याध्यायोऽरुपम्” — दृष्टि। विष्या
प्रभासपञ्चिका । ३ । ३ ॥

हीम मिलावतिृगुणं “कवे ग्यथम्”—दत्त ब्रह्मणः पादः। तथा “वचिः”—दवेश महावर्धन्।

युगवर्गः महावर्धनः सूर्यानां विषयं—“सहिष्ठ निःक्रमः यत्व एतातिः ( सं ११५९ ।) सूर्याः, महावर्धनः शचिक्षम्यानिः रूपम्”—दत्त। च च “सहः”—दवेश एव महावर्धनः।

युगवर्गः महावर्धनः सूर्यानां विषयं—“सहः । प्रदोषः शास्त्राणां चएषविषयं दत्त ( सं ११५८ ।) सूर्याः, महावर्धनः शचिक्षम्यानिः रूपम्”—दत्त। च च “सहाः”—दवेश महावर्धनः।

उवाचुप नातृत्वानि महावर्धनेण प्रभासो वेदशास्त्रानुदासिष्ठानि विलालात् न महावर्धनः रूपम्।

उत्तमावःसूर्यदण्डमां सामः प्रसंस्कारसम्यक् विषयं—“ततौ तैहेऽसे तेऽत्र प्रतिको निलोपदेश सवं द्वाराधारायतनेत्रेवेतनम् उ प्रसंस्कारसमये”—दत्त।

वासनाबलसुप्रायवर्तेन सूभानां विषयं—“स महावर्धनां चविषयविषयसम्यक् चविषयसम्यत तिः ( सं १० । ११३ ।) सूर्याः, यदैव चखानो महिमांग सिद्धिमय बिषयं, महावर्धनके शचिक्षम्यानिः रूपम्”—दत्त। तसहस्तुिसान “ब्रह्मण चखानः”—दत्त। दत्त। पादः। तथा “महिमांग मदेमहिं”–दत्त महावर्धनः सूभाने।

तत्रतुष्ण सूभाने गिथिवानां विषयं—“ततौ चागते चगतो वा एवम् ब्रह्मण सम्बन्धिनम् वारसम्; चादेत्यत्सदाखयवा बाचि, यचिक्षवा विषयविषये; तद्भावावतीणु गिथिवा ददाति”—दत्त।

१२।

“दीर्घांकुटिः समापनां”—दत्त ( पाद ५ । ३ । ।) ज्ञाने सूचिकुणािसम् ( पाद ५ । २, ४ ।) ग पुस्तकम्। तदौ “कवे”—दत्त, “सहाः”—दत्त, “सहः”—दत्त यथाप्रतिद्वारायतनेत्रादित्य समायत; चारणां तेनार्थानुदद्यृतं अनुच्छेदे।

२४ “कवे”, “सहः”, “वचि”, “सहाः” दत्त ( सं ११५१, ११५१, ११५।११५।)।

२५।
চন্দ্রোধ্য চিত্তিকা প্রদৃষ্টি—“মিছুনানি সূক্ষানি মায়ানি;—লৈছুধাবনি আগ্নানি দ; মিছুরনি পথানি; পথবর্ষের্ধেমানি; পন্যুনা মায়াবেদে”—দ্রতি।

চন্দ্রোধ্য সূক্ষানি মায়ানি প্রদৃষ্টি—“মাধবন্ধি সূক্ষানি মায়ানি; মাধব মাযাচরণ মাযাচরণাতি”—দ্রতি। মাযাচরণ মাধব মাযাচরণল প্রকাশ্য।

মাধবম্যাচ্ছাণা মূলানা মূলানা প্রদৃষ্টি—"প্রিয সূক্ষানি মায়ানি; প্রবন্ধো পল্লুি; পাল্লুি পথানি; পাল্লুি পথানি; পথবৰ্ষের্ধেমানি; পন্যুনা মায়াবেদে”—দ্রতি। মন্তর মন্তর মিতি (সং ১ ৪৮.১০) পরমে মূলে মাধবম্যাচ্ছাণা; মন্ত্রিমাত মিতি (সং ১ ১৬৫৮.১) দিতোত্তো মন্ত্রণ দ্রতি (সং ৬১৫৭.১) দিতোত্তো, মন্ত্রণ দ্রতি (সং ৬১৮১.১) পরমে; এবং প্রিয সূক্ষানি মাধবম্যাচ্ছাণা মাযাণে। প্রবন্ধো পল্লুি পল্লুি মাযাচরণ পল্লুি; প্রবন্ধো পল্লুি মাযাচরণ পল্লুি; মাযাচরণ পল্লুি মাযাচরণল পল্লুি। প্রবন্ধো পল্লুি মাযাচরণল পল্লুি মাযাচরণল পল্লুি।

প্রবন্ধো পল্লুি মাযাচরণল পল্লুি মাযাচরণল পল্লুি।

চন্দ্রোধ্য চিত্তিকা প্রদৃষ্টি—“চন্দ্রোধ্য চিত্তিকা প্রদৃষ্টি” (সং ১ ৪৮.১০) প্রাক্তানি।
तत्स्या उपरि वृद्धकामयोऽनि: प्रश्नं विचारं— "ला मिति
विवाद ध्वंति (सं० ६५४) वृद्धो योगी मदु निक्षर्त्यति;
वार्त्ते सौदर्दक्षरात्यत्ने"—ध्वंति। पञ्चमम्य हुम्मदिनवात् बुध-क्रमविन्ध्यानं।

तत्सैव हस्तनामस्थितं सामार्गायं विचारं— "भयं वृष-वंश न ध्वंति (सं० ७५१.१.२) सामार्गायो यज्ञः सयं यदु पञ्चमम्
चालीकरति बाह्यते राजस्थने रजस्तमम्यायो रूपम्"—
ध्वंতि। भयमसद्य तांत्रिके यज्ञः मिलाहिनोध्याते। यज्ञ
"वदितं" कार्यं मालूत, "भव" पूर्वेणुपरि "यदु" यज्ञः कार्यं
मालूत, तत् तदुप्रसून मांशु मृत्यु मिति तत्थ पाद्यायांः।
ुमुञ्चके बाह्यते रूपम् न ध्वंति हस्तानामस्थितं। प्रज्ञानो बुध एव।

प्रज्ञालिपिके सूत्रविशिष्यं विचारं— "बह शू पु वाजिनं देव-
ज्ञु मिति (सं० १०.१७५) तास्य श्रवण:)"—ध्वंति।

ध्वंति स्वमायाय्याकार्यं विरचिते माण्डलीये वेदार्थप्रभाये
ऐतरेयब्रह्मस्य पञ्चमपशिकायं लक्षीयाधाये
(ब्रह्मोदिघियाधाये) लक्षीयं बुधः। १ (१८)।

---

* "भयं—स्वमायायं अक्षांस्य न"—ध्वंति संहिताभाष्यं वचनं शाबचः।
पपूच्छ्या पुल्लसमान्यम् दृति सूक्ष्मं महिः सौरायत
tवसे तुरावेति मझदूरम् इण्यथामम्बान्हो रूपं
tां सु ते कीति मधवनु महि खेति सूक्ष्मं मझदूरम्
इण्यथामम्बान्हो रूपं तवं महं श्रुत्र यो च शुष्णौ
रिति पूव्हा मझदूरम् इण्यथामम्बान्हो रूपं तवं
महं श्रुत्र तुभं च दृति सूक्ष्मं मझदूरम्
इण्यथामम्बान्हो रूपं तदु पैष्टुभं तेन प्रतिष्ठित-
पदेन सवनद द्वारावरायुनाद्वैतेन न प्रत्यक्ते दिव-
शिद्रव वरिमा वि प्रपाध दृति सूक्ष्मं सिन्धं न महेन्द्रि
िति मझदूरम् इण्यथामम्बान्हो रूपं तदु
वजगतं जगतं वा एतस च वाङ्गु मध्यंदिनं वहति
तहैतक्षणं वहति यश्चिन्नविवेश्यते तथाप्रायगतीयु
निविन्दि द्वाधाति सत्यवाचि सूक्तानि शक्त्वे चेष्टु-
भानि च जागतानि च सिध्यन वै पश्ववः पश्वम्न्ह-
म्न्होरमा पश्वना मववहेः मझदूरिति सूक्तानि शक्त्वे
मझा पचारिष मन्दरिवाण्या पश्व पश्व सूक्तानि
शक्त्वे पश्वपदा पञ्चि पाङ्खो यवः पाङ्खा पश्ववः
pश्वम्न्होरमा पश्वना मववहेः तानि हेतु पश्वा-
न्यानि पश्वाच्छानि दृश्य सम्पद्यन्ते सा दृश्यी विरा-

० “तपा्” तृ; “परा्” तृ, च। परम पुरूषोजप संघमे।
अन्नं विराङ्कं पशवं पशवंकड़ोमां। पतुः मववहृता। विम्बो देवश्य भृत्तसं तत्तविविद्वरं रवा विज्ञानं वर्णति मित्रं वैश्वदेवश्य प्रतिपद्दशरो बाह्यं दशः दशमण्डलो दशगण्यम्भराङ्को रूपं दिर्गुप्त-पाणि मूंतं द्रृष्टं साविचं मूंतवर्णमें दशः-मान्यम्भराङ्को रूपं माही द्रृष्टं पृथिवीं च न द्रृष्टं ववास्व-पृथिवीं माहा द्रृष्टमें दशगण्यम्भराङ्को रूपं युवाना पिताम हुँसरियांभर्यं हुनवर्णमें दशगण्यम्भराङ्को रूपं भिमां नु काशुवना सीवधार्मित्वं हिपत्तं वांशति विहिपतिः पुर्ववसुतप्परं। पशवं पशवंकड़ोमां। पतुः मववहृता। तदअळ् हिपत्तं वांशति वजमान मेव्य तदु दिव्यतिः चतुष्पाख्यां पशुः प्रतिश्वापयं देवान्न मित्रवियो महादिति वैश्वदेवं माहा द्रृष्टमें दशगण्यम्भराङ्को रूपं ताग्यु गायतारिणी गायश्रयतीय-सवन एव प्राणे कर्तवानं वैश्वरं सिवाजिविभाष- तत्तं प्रतिपद्मिनिवेशवानं महानिति माहा द्रृष्टमें दशगण्यम्भराङ्को रूपं नींत्रों वर्षवर्ष भवति माहा द्रृष्टं प्रतिश्वापयं माहा द्रृष्टमें दशगण्यम्भराङ्को रूपं जातवेदश्री सुनवास सोम मिति जात-वेदशास्त्रयुं उभी मृुं महां भसीति जातवेदश्री।
एतरेयब्राह्मणम्

महद्दशीत् राघवमध्यसान्तो रूपःः तान्यू गायन्ति
गायनान्तरदीपं सम चारस्य एव बारस्।। ४ (१४)।।

अय्यते एतरेयब्राह्मणे प्रश्नमपश्चिमायं तृतीयोपवयः।। ५।।

महख्यवस्यां सूक्ष्मतुल्यम् विधते—“पपुर्ववर्णं पश्चात्मन्यः
प्रति ( सं ६.२२ ० ० ।) सूक्ष्म, महें वीराय तवसे तुरावेति महद्दशीत्
राघवमध्यसान्तो रूपः; तान् सु ते कौतिष्ट मदवसीज लेति ( सं १०.४४ ० ० ।)
सूक्ष्म, महद्दशीत् राघवमध्यसान्तो रूपः; लं महें द्रव
यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो
शुभरिति ( सं १.५१ ० ० ।) सूक्ष्म, महद्दशीत् राघवमध्यसान्तो
रूपः; लं महा द्रव तथयं च चा प्रति ( सं ४.१० ० ० ।) सूक्ष्म; महद्दशीत्
राघवमध्यसान्तो रूपः”–प्रति। पपुर्ववर्णं सूक्ष्मयसे
हितीयपादे “महें वीराय”–प्रति महख्यवस्यां सुतः।; द्वितिश्चत्रु सूक्ष्मये
प्रमपपादे एव महख्यवस्यां सुतः॥

सूक्ष्मतुल्यगतं द्रवः प्राच्छसति—“ततु जैसुध्वे तेन प्रतिसहित
पदेन सवं दाचारायत्नादैवतैन न प्रच्छस्वे”–प्रति॥

यथा महतितीयशः महख्यवस्यां निःतुल्यस्य सूक्ष्मतुल्यम्
सूक्ष्म पश्चात्मन्यगतिः महख्यवस्यां सूक्ष्मस्य सूक्ष्मार्थ सूक्ष्म, एव
मन्त्रानि निःस्वयः निःतुल्यस्य सूक्ष्मतुल्यम् समिभाष्य जागती
क्षणं सूक्ष्मं विधते—“दिवविद्या वरिमा वि प्राप्त प्रति
( सं १.५९ ० ० ।) सूक्ष्म मित्रं न महेति महद्दशीत् राघवमध्यसान
रूपम्”–प्रति। “दिवविद्या”–प्रतिसहस्र द्रव मिति हितीय
पादे “महा”–प्रति महख्यवस्यां सुतः॥

तथानु च चैते निविद्यमं विधते—“ततु जाति अर्कः का
एतत्र व्राः परम्परायोऽधिकारिनोऽधिकारिं वहति; तवैत्वत्क्रमाणि वहति, यज्ञिनि-विचीरते; तत्त्वाध्यायते निविद्द दुःखाति”–दृष्टि।

• कन्दिरेव मिश्रिता प्रमाणिति—“सिद्धांति सूक्ष्मानि महान्; तेषामानि च आगतानि च; सिद्धुन्ते वै प्रमयः, पश्चवर्कश्चोदोि; पश्चुना मवर्देह”–दृष्टि।

मूलसुषु महास्यद्यपस्यभाषाः पूण्डर्वर्वामांसिति—“संहालि सुज्ञानि श्रवणे; महाष्ठा पञ्चारिष मन्त्रारिषानाग्नि; पञ्च पञ्च सुज्ञानि श्रवणे; “पञ्चपञ्च भ्रक्ति”, पञ्चपञ्च यज्ञः, पञ्चकः पञ्चमः, पञ्चवस्य-न्दोि; पञ्चुना मवर्देह”–दृष्टि।

मश्तयागतानि महास्यद्युक्तानि मिश्रिताम प्रमाणिति—“तानि देवा पञ्चायनि पञ्चायनि दशम सम्पथले; सा देवी विरा-ञर्च, विरा-ञर्च पञ्चमः, पञ्चवस्य-न्दोि; पञ्चुना मवर्देह”–दृष्टि।

पुरावानि महास्यद्युक्तानि सर्वोषि सूक्ष्मानि देवा वियुक्तानि।

वास सिद्ध, तदुच्छते—‘पञ्चायनि’ सर्वोषि महाराजीयस्मिन्तानि पञ्च-स्मातानि पञ्चगीत्तिस्तानि; पञ्चरथि ‘पञ्चायनि’ निर्मोक्ष-मश्तयागतानि पञ्चस्मातानि पञ्चगीत्तिस्तानि; तानि सर्वोषि मिश्रिता दशस्मातानि सम्पथले। सा ‘देवी’ दशस्मातासम्ख-रूपा विरार्य भवति; “दशास्बरा विरार्”–दृष्टिसुः। भवस्वादन-लाहिरास्तुकर्तव्यम्; तवार्ज्जूर्वानि पञ्चसूत्रावलम्बणमयये; तव च पञ्चवस्य-न्दोिमूर्तिस्तिदिम्भि: नोमूर्तिसुक्तिरोहितोस्मृतं सम्बत्तलाच्चन्द्रोऽस्मृतं; भणेन सम्बत्तेः तत्प्रयाहं पञ्ची वाचि।

मश्तयागस्त्र प्रतिपदासुग्रो विधते—“विश्रो देवस्तो नेस्तु, तत्त्वपतुर्वारेण, सा विश्रास्तं सत्यं सिद्धि वैद्येश्वय चतुपद-
२१०

हरि; बार्ते सहस्र्य खंभाधमस्ताक्षी रूपम्"-द्वाति। "विषो देयस"-प्रेरणा (सं ५.५०.१.), "तबाविद्ववैवेशम्"-द्वाति (सं १०.१२.२०.१०.) हि; एवं वेद महाबामस्ताक्षी धर: यथा धरण प्रतिपत; "भा विषो देयस"-द्वाति (सं ५.५२.६७-५८) ततोंस्तु जाष्ट्रः; तदुभात महाबामस्ताक्षी वार्ते युम्मलेन हरिभवमरमविन्नस्य वर्त्तने रूपम्।

जन्याणिकेर्ते सवितदेशतां सूक्ष्मातन्य छतुर्थां ३ विषयोऽं "विश्रास्पाष्टि नूतन द्वाति (सं १०.२२.१५-१५) स्रवणी सूर्य-वर्त्तने सहस्र्य खंभाधमस्ताक्षी रूपम्"-द्वाति। द्वितीयापि "सवितार सुपारि"-प्रतियवधात च वितदेशतां सूर्यस्। अर्थात्सा-सविद्विशेषयि सविंद्रमक्ष्योपदेशस्वर्णोपस्वर्णद्यवहति जन्यांस्वस्यम्।

महाक्षोंपेतं सूक्ष्मातन्य दर्श " विषयेऽं "सही चोऽऽ: पुण्डरीकच न द्वाति (सं १०.२२.२१-२५) यावाप्रत्यावं, महाद-दृष्टे सहस्र्य खंभाधमस्ताक्षी रूपम्"-द्वाति। "सही"-प्रते यथा महाक्षः।

पुः: महाक्षेपे तन सूक्ष्मातन्य दर्श " विषयेऽं "मुदवाना पितरा रिख्यावभेसम् (सं १०.२०.४-५.) पुनःनविद्वेदसहस्र्य खंभाधमस्ताक्षी रूपम्"-द्वाति। द्वितीयापि "कथवो विषमापि"-प्रतियवधात असुव-देशतां सूर्यस्।

दिपाद फवं विधाय प्रयङ्गति-"क्रमे तु कम सुनवान सोष-जाति दिपादः श्रंगति; दिपाद युक्तबार्तयादा: पथयः; पघः-

# महान्योग्यादिन नेकर्षिनस्वयं रूपम्; सावें परान्यानालोष्याश्चिमा निग्ध रस्मिः।
† महान्योग्यादिन नेकर्षिनस्वयं रूपम्; तत्त्वेऽ परान्यानालोष्याश्चिमा निग्ध रस्मिः।
‡ चम देविकामद्रे युम्मलु; सावें परान्यालोष्याश्चिमा निग्ध रस्मिः।
प्रश्नपचिंशा २ ४

सक्षोभः, पञ्चला मनवधे; तत्परं विपदः संस्किर्त, व्रजमान
वेभ तत्र दिमात्तिः चतुष्काकुक पञ्चला प्रतिपादयति”-द्वितीय ॥

स्वन्द्वपितं बशुदेवताः सूक्तं विद्धते-“देवान्त मिदयो महंद्रिन ( सं. ५.२२.) देवान्तेन महद्यते मस्तमघातो
रुपम् ”-द्वितीय। स्वन्द्वस्त्र सिः।।

विद्मात्रतिसतिः तथविद्मात्रस्थि निधात्रम्, देवान्त मिदद्रो महंद्रिनाः संस्किर्तं-“ताप्यु गायणाचि
वायुधवतीयवशन एव ग्राहाः”-द्वितीय ॥

स्वन्द्वस्त्र प्रतिपादविश्वते-“नक्तान्तां दैवस्तर बिधान-
विविषातस्य प्रतिपदविश्वाश्रयो महंद्रिनि महद्यते मस्तमघातां रुपम् ”-द्वितीय। नक्तान्तां बिधानिः सूक्तानि ॐ
खचे हितीयम् विच “मस्तमघाताः”-द्वितीय विशयः पादः ॥
तद्र “महान्”-द्वितीय महंद्रस्त्र: चूथनि ।

धवमयम्बोतं सूक्तं विद्धते-“कोइः व: यदी मास्त मिति
मानतं; जाभे रस्या वाध्य द्विती धवमयम्बोते मस्तमघातां रुपम् ”-द्वितीय। कोइः व द्वितीय ( सं. १.३७.) सूक्तं पञ्चमा
मुचि “जाभे रस्या”-द्वितीय पाद: चूथनि । तद्र “वाध्यं”-द्वितीय
हिवियातमघातम् ॥

पश्चिमतिबन्धि मृतं विद्धते-“जातवेदसे सूचवान बोम
मिति ( सं. १.५५.) जातवेदस्यांगाः”-द्वितीय ॥

स्वन्द्वस्त्रयाः जातवेदस्तिभावाः सूक्तं विद्धते-“तस्ये मृतोः

• चग्रेभेन्द्र आवधुपद्वः ‘सूर्यं’ द्वित पाठे दूसरैः, परं तरं मृतं विधिकारसमायः
प्रागः । चंड्रविद्व: विनिविधिः दूसरैं कल दश्याववर्गाणां, स्वत्त्वतां वाष्पानांतिः
कालं-“सुर्यांगो-सिस्मराजिः”-द्वितीय ( चन्द्र. चो. २.१०.१.।)

१६
२३२ || ऐतरेयाभाष्यम् ||

मैंैः परीति ( सौऽैै शैै ) जातवेद्यः महददृश्यमेहददृश्यमशाश्रयः कुणम्"—दति ||

प्रायोगिकतात्मकपत्रमेकूः सूक्ष्मे घनः प्रयोगः—""तांकु गाय-गाम्रा गायम्ब्रातीयः सम् च ग्राह्य एव ग्राह्यः"—दति || प्रारम्भी-प्रायोगिकः साक्षारः || ॥ ॥

द्रतिव्रीमवायुषाश्वायस्वरिचिते माधवीके वेदार्यकाचे
ऐतरेयाभाष्यम् प्रभुपरिवर्त्तवां ब्रह्मीकाचाचे
( वधोपेयावाचे ) चतुरः: ख्रिः: ॥ ४ ( १८ ) ॥

वेदार्यकाचे प्रवाहित ततो घाते निवारयनु।

गुम्बैंवदनु देवाद् विद्वानीवत्मनेवः: ॥

द्रति ब्रीमवाजाराजराजपरेशार्वदुकर्मार्गप्रवक्तक-\
श्रीविद्वारभुपालवासाराजाराजसाधवार्यार्द्धे अतो
मनवेद्याश्वायस्वरिचिते माधवीके 'वेदार्यकाचे नाममिथाचे
ऐतरेयाभाष्यम् प्रभुपरिवर्त्तवां: ब्रह्मीयोऽवः: ॥
॥ चतुर्थाध्याय: ॥
(सप)
॥ पञ्च प्रथम: खण्ड: ॥

॥ अ०॥ यदै समानोद्भवं सत्वमनोबाक्षो रूपं बहुगुण
तुल्य सहायते वदस्वस्वविदातवद्वन गुणरावृत्त वत्स पुनर्निवर्तति बहुतविद्यति
पर्वतविद्यतः बिद्वादाः बहुतपि यवस्य वदस्वमेव पदे देवता निरहच्छते वदस्वी
लोको सत्यादिः यस्मैविदातवद्वन बिद्वादाः
गतविद्यविदातवद्वन्ती यस्मै यस्मातीवाक्षो रूपं वेदाति
ववस्मातानुपति नावात्मक यमना नमसा यविद्मिति
नवमन्नानां प्रायूण्य भवति गतविदाति नवमन्नानां ॥
उद्भव नवमन्नानां रूपं तदृ भैष्ठवं विष्णुप्राप्तात्मव एव पुष्प
वर्षे मोहिता शुचको दृष्टिरे तेजस्मिन मनसा
हृदयमा वर्णवा रजसा पुष्पिता मा विश्व
वाराणिणा गति नो द्विस्मोरम मथा सुवर्च काना
प्रवचार बज्ञिसो नमसं सरस्वतिः देववर्को
हवनं ता नो दिवो वृषति: पर्वतादि सरस्वतिभि नो
गैति|वस्त्र दृति प्रउगं शुचिवर्त्त सम्बवत् चैतिववृद्धति-
दोकवन्वमे उठनि नवमख्त्रो रूपं तदु चैद्यम् चिद्यप्रातसस्वन एव भाष्कत त मिद्राधसे समेतर यश ब्रक्षस सोमा 'दुर्द्र नैदीय एदिहि प्र नूं नब्जा—वस्यतिर्रमिन्द्वाता' त सोम कृतउभिः पिण्यन्वपो न किं सुदासो रथ मिति हलीघेजाशास समान चातालो नवमे गहनि नवमख्त्रो रूपं सिद्धः सनाशा चिन्हतु यज्ञ सोम द्रति सूक्ष्म मन्त्रो वै धाराकारोत्वो नवम महनुंमे उठनि नवमख्त्रो रूपं गायकाम नभन्य व्यावरिति सूक्ष्म महोमं तत्त्वाधूधानं ख्वर्दिद्वन्तो वै खरठनं नवम महनुंमे उठनि नवम-ख्त्रो रूपं तिष्ठा हरी रथ चा युग्ममानिति सूक्ष्म मन्त्रो वै स्थित मन्त्रो नवम महनुंमे उठनि नवम-ख्त्रो रूपं सिद्धा उ ला पुष्टमां स्वारीरिति सूक्ष्म वियो रघुरिषा सिद्धांसा वै स्थित भव्यो नवम महनुंमे उठनि नवम-ख्त्रो रूपं तदु चैद्यम्भं तेन प्रतिष्ठितपदेन सवनं द्राधारायतनाद्वितेन न प्रबधयते'प्र मन्त्रिन्मेन पितुमद्वंता वच द्रति सूक्ष्मं समायोदकं नवमे उठनि नवमख्त्रो रूपं तदु जागातं अगस्त्यो वा 'एतक चारंक्र मध्यन्तिनं वहनि तदैशक्षन्दो वषंति' बधिर्ज्ञ्यविषीयते' तखांमायजत्तिष्ठु निवर्ते
द्यानि 'मिषुनाजी सूत्तानि श्रवणे' चेष्टुभानि च जागतानि च। मिनुनेवै परः प्रवर्तन्तुकृतः, पश्चवः पश्चवस्त्रेतः। पश्चवः पश्चवस्त्रेतः पश्चवः पश्चवः। पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः पश्चवः त्वा सिद्धि श्रवामे तवं श्रोति चैरव इति।

उद्दत्तुः भवति नवमे रजनि यहाप्रि धायाय-चुयता श्रेष्ठ त्वा श्रुति नोतुम इति यथार्थ योरि मनु निवर्षयति यथार्थः। तदाक्षरं श्रुतिहरायतमे नेन्द्र विधाते यशव मिति सामप्रगायक्षिवानारमे रजनि नवमञ्जरी रूपं यथा मूँ युक्तिण्यै देवजूत स्पर्शित तार्यकृतिरुपम्।

नवमनाति मर्यक्षिप्र दर्शयति—'येव चम्योद्वृति तत्त্঵-मयान्त्रौ रूपम्'—इति। 'समानोद्वृति तुष्मस्मातिवाम्'।

वर्तत्वेऽ श्रमणानि श्रुतस्वविवाहम् प्रहारतिदिब्रह्मणि—यथात्व वर्त्ताय महास्त्रेदस्ततः नुयन्त्रेववमम्—इति। वर्तत्वे महार्थ्यविद्विवाहे पुनरवस्त्र यज्ञवास्त्र महास्त्रदिप्ति ताक्षरंविद्विवाहे पुनर्वाम्।

तानि विद्विवाहेवीति—'यद्यवववादस्तववमष्ठा नुराराश्च बलू पुनर्निःस्तः' यद्यवववाद पर्यववचावास्त्रवदस्तवमष्ठा यहुतमै रदेपी देवता निर्ध्यये यद्यची सोवीको स्मृतिः'।—इति।

चय नृत्तानि विद्विवाहिनि दर्शयति—'अक्षुचित्ववचावास्त्रवदु
पवमपत्तिका | ४ | १

दिति (सं. ७.२८.१–२.) पवमम्, तत्सिन् । "चाँ तु म याहि फरिझदोरा:”-दिति द्वितियः पादः, तत्सिन् भोक्तर्वशिव चिह्नम् ; "प्र ब्रह्माः.”-दिति (सं. ७.४२.१–२.) पहदम्, "ब्रह्मस्तिवादम्”-दिति (सं. २.५२.१–२.) पस्मम्, "चा नों दिवः”-दिति (सं. २.५२.१–२.) पस्मम्, पच द्वितियापारे "यज्ञतां गम्यत्”-दिति गमिष्यात्: ज्ञतः; "ब्रह्मस्तिवादम्”-दिति (सं. ५.६६.२४.) गमिष्यात्, तत्र बद्वियापारे "परमानि गम्यत्”-दिति गमिष्याति!

पूर्वीकृष्ट्रेण: पवमस्तिव च च वहि आयिनेत्रसाधकयायिकिंगवस्त्र ज्ञ्यावम्। परब्रह्मस्तिबिधि: प्रतीरौंडकृष्ट्रेण; दत्ते वर्म वचः। तदेतहम श्वस्तारमणु॥

तदन्य कहः: परस्तति—"तदु वैप्रेम विद्युपमास्ति वन च चा:”-दिति॥

भक्तिप्रचणको जुरिजिंगेन् दर्शयति—"सं त भिन्धार्यासे महिं (सं. ५.१५.), नय द्रव्य शोभा (सं. ५.२.) द्रव्य नेदीव निर्दि (सं. ५.२.), प्र नूरं ब्रह्मक्षेत्रित्र (सं. १.४०.), चर्यार्यताः (सं. १.२०.), लं शोभा जातिसं (सं. १.५१.), पवमविश्रायो (सं. १५४.), न जिं उदासी यथा मिति (सं. ७.१२.) तृतीयेनात्मा समान भातानो नवभ्येव ज्ञानि नवमेवाको यक्षम”-दिति॥

भक्तिविनोपेषु कुंजं विवरते—"द्रव्य: खाँ खाँ विवदु यथा शोभ द्रिति (सं. ५.१०.) युक्तं महतो वै खाताकारोऽस्यो नवम भद्राव्येव ज्ञानि नवमेवाको यक्षम”-दिति। भव स्नाय यत्रो हृदयं, स च शोभमक्षाना:; नवम महावराभासानाः; पति सिंहागरावानु नवसी श्वेतयुष्मम्॥
पुनर्वर्तनलिंगोपनं सूत्ता विख्यसे—“गायत्रू साम नमस्ते
यशा पैदिति (सं १.१७२) सूत्ता मर्मम तहाश्चावरं स्वर्ग-
दिलितस्वयं बै सरला नाम महर्षेन्मे इहलि नवमस्याः क्रोः
पुष्पम्”—द्राति। गायत्रिदित्सूक्ष्मस्य “पर्षाः”—द्राति धतीयः पादः।
तत्र “खर्क्तू”—द्राति खर्क्तार्थी शब्दः यूष्टे; खर्क्त लोकबन्धस्यान्यः।

प्रकाराप्रकृतार्थावस्था स्वर्ग विख्यसे—“तिथा द्राती रब चा वुष्णु
मामैति (सं १.२१४) शुरु मतो बै खित मतो नवम महर्षेने
इहलि नवमस्याः क्रोः”—द्राति। तिथिते खितितधिताः
धार्यः: यूष्टे; च च गामनस्यान्यः।

पुनर्विपि तथाविरि विक्रियापते सूत्ता विख्यसे—“इसणा च
ल्रा पुष्पमस्य कारोरिति (सं १.२१५) सूत्ता, धियो रेषाया
भिखानो बै खित मतो नवम महर्षेने इहलि नवमस्याः क्रोः
पुष्पम्”—द्राति। “इस्या च ल्रा”—द्रातिसूक्ष्मस्य “धियो रेषायामौ”—
द्राति दत्तियः पादः। तत्र ल्रा भिति खितितिधिताः
गामनस्यान्यः: यूष्टे॥

एकौल्लल्लु सूरेरु हनु: प्रभुपति—“तदु व्रेषुमं तेन प्रति-
पित्तिधितपृदेन सर्वम: दाशारायतादेश्वेते न प्रयक्ते”—द्राति।

तुल्लक्षामात्रां सूत्ता विख्यसे—“प्र मध्यर्द्विधितमाणं वच
प्रति (सं १.१०१) सूर्यं सुमानोल्लक्षे, नवमे इहलि नवमस्याः
क्रोः”—द्राति। प्रत्य दर्शस्युः “मन्दलम् सम्पायं द्रवामहे”—
द्राति चतुर्विदादेश्वेकालात्मानोदपालनम्॥

ताश्चनि सूवेरु विख्यसे विख्यसे—“तदु जागर्ति अग्निः वा
एतस्य वार्षिकम समानं पश्चिति; तिथितार्थे वर्षिति, यमिनि-
विशिल्योऽये; ताश्चाज्ञातीयो निग्रिबं दशाति”—द्राति॥
পদনায়কিত্ব। ১ ১ ১

খ্যাতিহীন বিচিত্র প্রশংসিত—"লিঙ্গানি ষোড়শনি প্রসননি,
বৈকুণ্ঠনি ঘটানি চ মাননি চ; নিম্ননি বৈ পশ্চিম, পশ্চিমন্দোমোঃ পুনরায় নবধারে।"—দাতি। লিঙ্গানি প্রশংসিতি সত্রাহসে পূর্ণাঙ্গন।

হিবিড়পুরবর্ধন প্রশংসিত—"পুষ্প শুভানি ১ পশ্চিমনে;
পশ্চিমা পশ্চিম, পশ্চিম পশ্চিম; পশ্চিমনি পশ্চিম, পশ্চিমনি পশ্চিমনে।"—দাতি।

লিঙ্গানি বহুকারিনিতে হস্তাক্ষরাভাষচর্চাধারী ানানিতে জ্ঞান তদনুপত্তিবিদ্যা—"থরা শিভি শবরহি (সং খ.৪৪),
থরা শিভি চের দৃষ্টি (সং খ.২১) বৃহস্পৃষ্ট সমাধি নবনি তৈরি।"—দাতি। পশ্চিমনি রাজনীতিচর্চায় বৃহস্পৃষ্ট সমাধি নবনি রাজনীতি তৈরি নগরীত।

দ্রষ্টিগতবিহি বিবিধতায় পদ্মনায়নীয়চারণ—"দ্রষ্টিগতবিহি (সং ১০.৭৪proprietary) বারাহিক, জুড়ি বা পৃথ নুসর দৃষ্টি (সং ১০.২২) রাজনীতি যোগি সত্ত্ব নিঃসর্তাতি; রাজনীতি ব্রহ্ম-রাজ্যযন্নেি নিবান্ধার ভাষার মিলিত (সং ৬.৪৬-৫.১০) সাম- প্রাথমিকবিবচর্চায় শব্দ নুসর নবনি রাজনীতি, ত খুর বলিনিভ ধীরে মিলিত (সং ১০.২৭) তারিক স্থান।"—দাতি।

দৃষ্টি দ্রষ্টিগতসায়িনিকিত্বের রাজনীতি ব্রহ্মার্থ প্রাপ্তবিদ্যায় পুরাণবিদ্যায় নবনির্গুঢ়ের
(২০০ প্রাপ্তিবিদ্যায়) প্রশংসানি খনন। ১ (৩০)।

* চন্দ্র: জ্যোতি, 'নাকাবাঃ', 'নিরীতি' 'নিত্যা দ্বারে'—দাতি শাস্ত্রী পৌষবারু, 'চন্দ্র: জ্যোতি' নেতৃসের আমালমূ, নবনি পত্র (১৩৭, ১৯৫ ২০)।
सं च रवे जगमुर्गिर्र द्रुप्त्र पूर्वीरिति सूक्ष्मं गतवविने इति नवमबाहुः हृप्तः कदा भुवनै रथवयाशी निष्क्रिति सूक्ष्मं चेतिवदलापि चेतीवत्वा वा जगत्तं गर्वव नवमे इति नवमबाहुः हृप्तः मा सबो यातु मघवाः राजीवीति सूक्ष्मं साधबनवविने इति नवमबाहुः हृप्तं तत्त्व द्विनिधं परमं परावैरिति सूक्ष्मं महतो वै पर महो नवम महनेवमे इति नवमबाहुः हृप्तं तद्व चेत्रुष्टभावने प्रतिष्ठितपदेन सवने द्राधारायतनाद्रैैवैते सवने प्रश्ववते। वह सूक्ष्मं प्रश्ववते। पूर्वीरितिर्वैरिति सूक्ष्मं महं धनानि सम्महामि भ्राता भृत्सतो वै जित महतो नवम महनेवमे इति नवमबाहुः हृप्तं तदु बागतं बागरयो वा। गतवण भाराः साधनिनं वशिनं ताबोक्षं वशिनं यथिभिनिविनेते। तत्रानवगतीषु निविनं द्विनिधि खातात्र निमुनानि सूतानि भ्राता। चेत्रुष्टभानि व बागतानि च निमुनं वै पशवव। पशववक्ष्रोमा। पशुना मवहै। पश्व पश्व सूतानि भ्राताः पश्वपदया। पश्व: पात्रो पश्व: पात्रा। पशवव। पशववक्ष्रोमा। पशुना मवहै। तानि देभा पश्वान्यानि पश्वाँ-
च्यानि द्रषष समयादाने सा दृश्यी विश्रामं "विराञ्जनं" पशवं: पशवंश̄त्रोमा: पशुना मवहृदैः तत्थ-विशुद्धवीमंशे इर्या नो देव सविरिति वैश्वदेवशं प्रतिपद्वनुपरीः दायुणरे ज्ञिन नवम-भाषको रूपं म् वां मधि द्वाई भभीति व्यावापुष्थी-वीयं धृषथी रूप प्रवसयः शृःति श्रविवग्नम् मः ज्ञिनि नवमशङ्को रूपं मिन्द्र द्रवि दुश्ताम नस्तेनो रचाणि धसनेभारं विरासापणि सुन्थति द्वृति विश्वमवे ज्ञिनि नवमशाङ्को रूपं बभुृतो विमुः च: सूरी सुभुवति त्रिपदा: श्रंसति घिपाइः पृववषुपुपादः पशव: पशवंश̄त्रोमा: पशुना मवहृदैः तत्थाः घिपदा: श्रंसति वामान मेवं तद् हिमपतिषद् चतु-पाशु पशुषु प्रतिद्वापयति वे विश्वति चववायः द्वृति वैश्वदेवं विशवग्नवे ज्ञिनि नवमशाङ्को रूपं तात्त्व नायणानि गायणतीतिसवानां एव चाहो वैश्वानरो न अत्यत् इवामनिसारतत्व प्रतिपदं म् यात् परावत इङ्खतो वे परावतोवशी नवम मवहृदचे ज्ञिनि नवमशाङ्को रूपं मक्तो यश वि चयार् द्वृति माहति चेतिते वद्वद्वरूपं चेतितो बा चरति गत्यवा नवमो ज्ञिनि नवमशाङ्को रूपं चातवेददे द्वृशुनवास सोम मिलि
जाणेवारून शांती बृहस्पति भाव बोरतीत जाणेवारून
समासोली वर्णं इति नवसंवाङ रूपं सनं यज्ञ-धाति विचं सनं पर्षदेति दिवं द्राति शंसंति ब्रह्म या एत्रसिन्नवाराये विशिष्ट विशिष्ट वारबं विशिष्ट शास्त्रां एवं तद्यां नं पर्वदेति दिवं सनं पर्वदेति द्राति शंसंति सर्वेदादेवानंगास्तेनंसं यह शुभंति तान्यु गायणाचि गायणतृतीयोपध्वन एष प्रागः। (२) २१।।

चतुर्भुज गमिष्ठतुयुतं सूतं विचंति—“सं च ले गमिष्ठतुयुतं प्रदं सूतिरिति ( संं ५०५।० पूलं, नवसंवाङ इति नवसंवाङ रूपं”-द्राति जगुरंति गमिष्ठति।

चेरिवांतमुदिक्षतं सूतं विचंति—“बाद्य भुस्वं रवसंवाचि ज्ञाति ( संं ५०२।० सूलं, चेरिवांतमुदिक्षतं चेरीव वा चरमं गावा नवबं इति सनं नवसंवाङ रूपं”-द्राति बाद्य सुविधिचर चयावचि-द्राति चेरिवांतमुदिक्षतं चयते। चेरिवांतमुदिक्षतं चयावचि चेरिवांतमुदिक्षतं चयते। चेरिवांतमुदिक्षतं चयावचि चेरिवांतमुदिक्षतं चयते।

सबसंस्कारं सूतं विचंति—“सं सबो यात्र मघरेस फलसं भीति ( संं ५०३।० सूलं, सबसंस्कारं इति नवसंवाङ रूपं”-द्राति संस्कारीवां विचंति।

आतंकिहृयं सूतं विचंति—“तसदुनिहृयं पदं महसं भीति तिति ( संं ५०४।० सूलं महसं वै पदं महसं वाचम शगसं को
प्रमणविचित्र | ११२

"प्रणविचित्र | ११२

स्मिन गवमस्यान्ति एकम्"—अति। "ततो"—अतिभूदं परमगुणः चतुर्वशी सिधांते; चतुर्वशीदिशिवाच वाक्षिदिशमानागुणसमवाच्याचित्रम्।

"वचन च"—चतुर्वशीवृत्ताभवत्तयोगान्ति धनं: प्रभवतिः — "तसु बैहुसें, वेष प्रतिभितप्रेम सवनं हराप्रारंथनामदगैङ्गें न प्रचवते"—प्रति।

पदकिर भवन्तु सूचि विधाते—"परसं भुवं दशवन्: पूर्वक्षातिरिति (कं १०.४२७.) सुस्त मयं बनानि सम्वामिति भवति दुःखिस्से वै जित भस्तो नवम समर्थकनि सहि नवमस्यानं एकम्"—प्रति। "परसं मुशं"—प्रतिमूलम् "परसं धनानि"—प्रति हितीयं पादः। तत्र "अवासि"—प्रति भूयते; अवघु सुधखालः।

तत्तिरू चैव निबिधांबुषियते—"सतु जागरि,—जगलो वा पत्त्व अपि शासनां साधनिं वषिति; तत्तितृ क्षयो वषिति, यथि-विविधीयते; तत्साधनागतीं निविद्द वशायति"—प्रति।

सूक्ष्मगं क्षोडहरं सूक्ष्मप्रभवं प्रभवतिः—"मितयुवानि सूक्ष्मानि शस्त्रानि,— बैधानिचाच, जागरिन्ति च; निसुरं व वशानि, पदवण्यन्नयोम: , द्रव्या सवाभीं; पच पच बौधानि शस्त्रों; पदपक पाल्ल: , पाल्ले यशः, पाल्ले यशः, पदवण्यन्नयोम: , पशुना अवस्थेः; तां देवा पदाध्यानि पृष्ट्याकाव्यमन्त्र सम्पूर्णे; चा दिनिनि विराटः; किवि वशान्ति; किविवासं पशुम, पदवण्यन्नयोम: , पशुगर्ग अवस्थेः"—प्रति। जन्मतीयविनिःथथानसम्बन्धनसुद्धार्थाय सवः पच पच वश वशित दिक्षति।

वातीत् प्रणविचित्र विधिहों चैवदेवका प्रतिवद्दुष्यायामान्य विधाते—"ताबाजितत्त्वाशि (कं १५.२२१—२१.), स्वया नो देवं
शवितरिति ( सं ५.४२.४-६ ) वेदेवस्य प्रतिपदनुपरी ;
पावनारे शही नवसे शही नवमसङ्को रुपम्”–प्रति।

प्रतिलिङ्कं द्वारा च सूक्ष्मं विपस्ते – “ह्रोधो ब्राह्मान्दिति।
शावित सतो दे गत ततो नवम सम्भवम् शही नवमसङ्को रुपम्”–प्रति।
“शावान्”–प्रति गमिश्वालविः ; दमनच धनिरः
; धर्मोद्धारः शविक्षण्।

शविक्षणं सूक्ष्मानीयं द्वैष्व विकसते – “प्र व अहि
शही प्रभी अभीति ( ५०.४१.४-३ ), ब्राह्मांगविविहरे ; शही त्या
प्रगटत्रद्वैष्टि प्रभी शौचि नवमसङ्को रुपम्”–प्रति।
“सब्धि शही”–प्रतिशिवारादिर्द्वे ब्राह्मांगविविहरे।
तस्य तात्त्विकः
पार्थे “शही यया”–प्रति शविलक्षणः वृत्त।

विशेषजनेन सूक्ष्मानीयं द्वैष्व विकसते – “ह्रोधे द्वैष्व
दातु नेत्रों शारानि धात्रीतवाभैर, दिरा सातानि सुम्भव द्वैष्तिविक्षण
वी शही नवमसङ्को रुपम्”–प्रति।
“ह्रोधे”–प्रतिशिवारे ( ५०.५१.१४ ), “तेनो शारानि”–प्रति ( ५०.१.२.८५।)
के, चित्रे विशिला शविक्षणातां सूक्ष्मः ; “नवसङ्क मूर्ति”–
प्रतिशिवारात् ( ५०.५१.१४।)।
“दिरा सातानि”–प्रतिदिनां
( ५०.१.२.८५।) विशेषज: नुत।

पाद्योपिता जबे विद्यार्थे ग्राम्य इवकारे – “सहुरेको विज्ञा
सुगरी कुवेति ( ५०.८.१-१०।) विदपदः ध्वनिति ; विदपासे
वेद्यसंहिंसादेः पथः, पथवानंस्तीमः, पथुकाध्य मवधीः तथाम
विदपदः ध्वनिति, वेद्यसात्त्वकेः ततो विद्यार्थे मवधिवित्त हतुष्कः
प्रतिष्ठासिति”–प्रति।

१४.४० दैवनमि सम्प्रायादिविः प्रकाम्।
विध्यापेतं बहुदेवतार्क सूक्ष्म विषये— "दे विद्यामिति द्वार-चर द्रव्यम् ( सं १६५ ) वैष्णवसाय विवावधी द्वारा नवजाक्षरो रूपम्"-द्रव्यम्। "विद्यामिति"-द्वारितवेषा बहुदेवतालब्ध। "वर्णम्"-द्रव्यम् विभाजन।

तबोल्लगतं कालः स्थानसति—"तात्त्व गायत्राचि गायमवंदनी-स्वन एव ज्ञान"-द्रव्यम्। "तात्त्व" वैष्णवसाय ग्रंथनाति तात्त्विक चुक्कानि।

वान्वानलस्थल प्रतिपद्य विषये— "वैष्णवारो न जतय द्वार-विवावधक ग्रंथि वृ यातु परातत द्रव्यो ते पराततोऽवृ गवम जग्न जग्निन्व द्रव्यम् नवासाक्षरो रूपम्"-द्रव्यम्। च च सूक्ष-पति: स तो "परातत्"-द्रव्यम् मयं तृढेदेशश्री; स च देवो मार्गसाक्षर द्वारस्वाद्वर विषाधम्।

प्रकाशराजेशवानाभित्र कृतिव विषये— "सहस्रो यस्म तिच चयन द्रव्यम् ( सं २३५ ) मातं, चेतिवदस्वर: चेतीव वा चं गला नवे द्रव्यम् नवासाक्षरो रूपम्"-द्रव्यम्। "महते:"-द्रव्यवर्त्त भावतम्, "चयः"-द्रव्यवर्त्त वैससात् भवत्रि। च च धार्मिक धर्मस्वरः। कच सहात्रिदिख, तद्रूपते— तथा चिन्हुऽ मार्गसाक्षरो गला "चेतीव वै" धर्म-विवाचनवेद; सोयः मयं भविष्यम्।

पञ्चमतलविकल्पा मूर्त्विषये— "आत्मवेदरे सुमवास स्वयं भिनमिति ( सं १६५.१. ) आत्मवेदखानुत्"-द्रव्यम्।

आत्मवेदद्विवाचनकालिनश्वेतां सूक्ष्म विषये— "मात्मवेदेचषपः
চৌরবেতি (সন ১০১৮৭) জাতীয় সমালোচনা, নবসন প্রধান গবমের বাজার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্য "স নঃ পর্যবেক্ষণ হিসঃ"-প্রতিষ্ঠান সাধারণ ধর্মান্তরণ সমান্তরাল।

তখন প্রাপ্ত পুনঃপ্রাপ্ত ব্যবসা — "স নঃ পর্যবেক্ষণ হিসঃ; স নঃ পর্যবেক্ষণ হিসঃ প্রতিষ্ঠান চারিদিক; বড় বা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বার্ষিক কিছু শাখা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান; স নঃ পর্যবেক্ষণ হিসঃ; প্রতিষ্ঠান চারিদিক; সহায়তাব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পঞ্চম শ্রেণীর পরিবর্তন।" এ নিতে পারি পুনঃ পুনঃ চারিদিক পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠান শুধু শুচি পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠান শুচি শুচি নিষেধাজ্ঞান এবং 'ফুল' প্রথীত শুচি কিন্তু বর্তমান বিস্তৃতি শুচি বার্ষিক শুচি নিষেধাজ্ঞান এবং 'ফুল' প্রথীত শুচি কিন্তু বর্তমান বিস্তৃতি শুচি বার্ষিক শুচি নিষেধাজ্ঞান এবং 'ফুল' প্রথীত শুচি কিন্তু বর্তমান বিস্তৃতি শুচি বার্ষিক শুচি নিষেধাজ্ঞান এবং 'ফুল' প্রথীত শুচি কিন্তু বর্তমান বিস্তৃতি শুচি বার্ষিক শুচি 

ধর্মীয় ও প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান 

(প্রতিষ্ঠান) ডিনিয়ে; খান্ড: ২ (২১)
पृष्ठं: जन्म सुपरिण्यलिं स्वातं वै मुखे मेवं पृष्ठं: ज्ञानस्मृताणं सुखं विद्वा तत्त्वं इत्या एवं कन्द्रोमा । च कथे चेनौ वा वाचं व्याख्यति देवन अर्द्रु
चांगावित च वि ज्ञानति ताहेश्च महायंत्वं वै नातिषो
एवं पृष्ठं: ज्ञानस्मृताणं नातिषोऽवरेवं कन्द्रोमा
चय चेनौ वाचं महायंत्वं ज्ञानति ताहेश्च महायंत्वं वा
चांगेवं पृष्ठं: ज्ञानस्मृताणं महायंत्वं कन्द्रोमा
चय चेनौ वाचं वानोलिका देवन पश्चिमति ताहेश्च महायंत्वं
वै कार्यं एवं पृष्ठं: ज्ञानस्मृताणं कार्यं
खेवं कन्द्रोमा । च कथे चेनौ ब्रूहोति ताहेश्च महायंत्वं
खेवं: द्रश्यम महं: खियं वा एत चा गृहति ये द्रश्यम
महायंत्वं तख्षावित महं रविवाच्यं भवति । मा
खि क्रियो जवाखितति हुरववर्त चि अत्यस्ते ततः
सर्वं ते मार्जन्ये । ते पदोपालां सम्राप्याः
लेवा । एत चा महति विद्वानं ब्रुहातः सम्राप्यां
राम्य स्वाभिः च जुडुवादिः रमेश्च रम्याः सिद्ध
पुर्वितिः खातुरितमौ उक्त्या खाताबाक्षितिः स
वदिः रमेश्चाकाब्धक्षणे वेगांत्वस्वायं रम्यतोऽह रम्य
पितिः यहा । च्या नेवेशु तथमवर्तीः पुर्वितिः
१६
खधृतिरिति यदार्थ प्रजां चैव तद्वारं च 'यज्ञमाणेषु द्वाकांमेव स्वाभिंति रथन्तरं स्वाभावात्तिरं वृहदे-
वानां वा एतत्निशुनं यदू बृहदक्रमसंतरं 'देवाना नेव 
तमिस्त्रुणेन सिम्युन मवस्यते 'देवानां सिम्युनेन 
सिम्युन म्ह जायते' प्रजाले म्ह जायते' प्रजया पशु- 
भिः एवं वेद' ते ततः सर्वनिः ते सार्वश्रन्तिः त 
धान्योत्स सम्प्रपद्दते तेषां य एता मार्ध्विति विद्रात् 
स बृहयात् समग्नाराध्याय मिति स चुष्णवादुप' चरणं 
वृहदं मातं वदनवो धयनु' रायस्योष मिष मूृष 
खात्सातु दैवरस्यात्तिरं रायस्योष मिष मूृष मवस्य 
भावनभं च 'यज्ञमाणेषु म्ह वेद' विद्वानेता माहुतिं 
वृहति || १ (२१) ||

हादयास्य प्रायोगीयदवानीधरारप भावने वे चोधनी, तोम-
मधये द्वयस्वरोडक्षति ; तत्त्विः स्वयो भागाः,— चूहः चूहः एवो 
भागाः चन्द्रोमाननास्यायोक्तिः विष्णु: हिन्दीयो भागाः, द्वर्घ महा-
स्वरीयो भागाः। तस्य भावर्गविवेकस्य प्रज्ञाः बसरोक्षा। 
इतराग्योषः प्रज्ञ या प्रवस्य प्रतीयते, साप्त विशेषस्य द्वर्घ 
स्वरीयः प्रज्ञार्थ स्वेद; तत्त्विः स्त्रिवियन्तिमयत्सम स्वमान-
ल्यायु। तत्र चलाये चछन्तास्य विपभितः। तेषां स्मरे प्रज्ञ 
इत्रास्य प्रज्ञायति— युध्यो वर्ध्रेशु सुवाहतः; यथा वे मुखः श्रेष्ठ 
प्रधः ब्रह्मसंपर्यास्तरं मुखः जिन्ना तत्तु दस्याः; एवं चक्षोमः;
सब वेदेन्य वार्ष्य बायारोति, चेत स्मातु चालायु च विश्राताति,
पश्चमपञ्चिका | ४ | २

तत्सम महः”—प्रति। याथिका दृश्यार्थे प्रसं प्रमाण मधु मुनिन्ति, स मुख्यानीयः; मुख्यानावति दिनानु द्रव्योत्तेष्ठा द्रव्यवाच्याभिषेकोऽर्थित, तत्समानायांश्यामर्द्दोमः। चच महः
वेन् विलचन्दन वेनेव गामिनिद्रियेश ‘वार्ष व्यावहारित’ श्रेणी अमुकार्थति। वेन च रसनेन्द्रियेश खल्लुकादुविभाग्य अस्वादति,
तदद्विरहस्यानाय प्रते तत्सम महः॥

हितीयेन इन्द्रासनेन प्रत्यक्षाति—“यथा वै नाक्षिके एवं पुष्ठ: वर्गेष्टस्यावाकारः नासिकायोरेवं कंदोमा, पवं वेनेव गणान्वित
जानाति तत्सम महः”—प्रति। हिण्ड्रुसद्युपलेन भागद्र-विवर्णा ‘नाविके’ प्रति हिवर्णम्। तयोः ‘चमर’ मधवविन्द्रियेन्
हिण्ड्रुम्; गम्पायावगताप्रभुविद्यानाय द्रष्टम महः॥

हितीयेन इन्द्रासनेन प्रवृत्ताति—“यथा वै भक्ष्यवेण पुष्ठ: पचः
हस्ताववाकारः महः: तथा भेदः कंदोमा, पवं वैव कानिनिका,
वेन पक्षाति, तद्द्रष्टम महः”—प्रति। सन्धिमेच्येन शुक्लमण्डुलस्यतिभवे
सवं गोलवं विन्ध्यतः। तत्र भागान्ति सारस्कारः ववः—
“विन्दुविन्दु वै पुष्ठ: युक्त: ज्ञानं कानिनिका”—प्रति ( २.१० ३.१.
१.)। शुक्लमण्डुलम्रे शुक्लमण्डुलम्रे, तस्य भवं भवत: वर्तुलवारा
कानिनिका, तत्सविनितेन चदरिन्द्रियेश जनो द्रष्टं पक्षाति। ततः
शुक्लमण्डुलम्बपणोगखानाय: प्रशः पचः; कानिनिकाय: कानिनिकागतेन
विन्ध्यानाय: कंदोमा:; कानिनिकागतेनविन्ध्यानायः द्रष्टम महः॥

पार्थर्थद्वजस्तनेन प्रवृत्ताति—“यथा वै कर्ष्यवेण पुष्ठ: पचः
हस्ताववाकारः कर्ष्यपीरेवं कंदोमा, पवं वेनेव मुख्याति, तद्द्रष्टम
महः”—प्रति। कर्ष्यजस्तनेन श्रवकारां गोलवं मूलते।
तत्समानी: पुष्ठ: पचः। तस्य कर्ष्य: “चमर” यथाध्वरति।
एतरेयबाङ्ग्रमः

हि तर्कानियः च न्योतः। तस्मिनाद्विभेदनेनिन्द्रियेभज जनः।
भक्तं सृष्टे, तदिन्द्रियावनीयं दशम महः।

चतुर्भुज यं श्रृङ्गेन विचविन्यं विवक्तः—"श्रीम् दशम महः;—
चिरं वा एत भा गच्छिन्, ये दशम सहरासपिनिति
तत्त्राध्ययम सहरविवाकं भवति, मा नियो ज्ववादिरोस्तिः हुरववर्धं
हि श्रेयसः"—प्रति । यदेतदशम महः, सा "श्रीम् भोजवसुकूवासिक्रमते
सबूप मेव; “श्रद्धृति यो हादमाग्नियं जयं”—प्रतिनिधित्वारात् ।
हतो यें दशम महः; ‘शागच्छिन्ति’ शतुजिन्तिः, ते चित्र मेव
श्रापुरवति; यथात् श्रीकृपं मेतदकः, तत्तागावाहरितं भवति; 
यदि भमादासाकं यथव वा कविलिङ्गचन्द्रम साराते, तदानीचं
तहिरुप समेत ‘वायं’ जलवम्,— चतर लया विच मुखितं,
तदेवं समग्रृहतिधिभिषेका कर्मिनां वसम; चक तु तस्म
विष्णुमानवनश्च निविधलालितं महः; ‘पचिवाम्म’।
तदानुष्ठाय न्याय—“गाधिचित्रनि वेगविलक्षक्षिणिवाच मधि
वाका नित्येन दास्यते; घंघे वधिेहि तासायाध्यायो ज्ञाने
वेदीयेहि”—प्रति ( शौ ८.१२.१०-१२ ।)

परेश प्रमुखमान विभवं द्वापि तत्र ब्रजाहितिनिर्मितसंयोगः
पतिभारि—“वियो मायादिप्पमेटि”—प्रति। दशमस्याधः: चौमूः
पालास्य वदनबद्रं ततु विष्या एव भवति। भवमतं विद्यस्य
वदनस्य ‘चववद्रं’ विन्दा; यदि दशम महः; ‘चववादिर’ विन्दै
गुम्बे, तारं विष्या एव विन्दा सम्भवते; चतो वयो न्यो ‘माय-वादिर’
विन्दा मा बुम्बे: प्रति विवाचं विर्भाच्चता मद्ब्राह्मणः।
श्रीमषुपि श्रेयसि विभवायिनिविसमस्य पुजयाध्यायेष्वं ‘हुरववर्धे

• "हादमार्गः वतपत्रायुपायः गुरुः मातृहेः"—प्रति २२५ ॥
हि चवर्ते निन्य रहितम्। चत पव विनासाखादीगान
निन्यं न जूर्विनः, देविः: विनासाख मर्य न स्नहितम्। तरेषेऽ
सहित्वाचार्यवर्मनेशः विनिहितः। यदि वाक्यम् सम्बुः,— दम्म'
सम्बुर्र ख्यातींगतो दम्मवाल्लो विनिहितः, तस्मादिवाोविनिहिते
लालितं विनिहितः। योंदिय शास्तक्तिर्क्त्येव मान्यायते—‘त्स्याद्धन्ये
प्रवविलाक्षे चप्पूताय न भ्रास्यम्’—दिति (३० सं ८.१.१.२)।

चयितं द्विशेषस्वरुपः मानसप्रवचाय प्रस्पर्षे विनिहते—
‘ति तत्: सर्विनिहिते’—दिति। ‘ति:’ चवुहातारः, ‘तत्:’ प्रवविलयाजाः
वासुदेशादुपूर्वः प्रश्वः। चतुर्व नाम प्रस्पर्षे नाम
तद्द्वाय यात्रः: प्रयत्न:। सम्प्रफलणेषु कार्यस्तु भज्ञीमादुः। देवराहोस्वाजिनि
प्रवविलास्तानमानि, चतुसम्बं लेव भवोदविशालोकामधुः। तस्मा
शास्तक्ति पायः—‘प्रातारुवाकादुपद्वाराजयमाश्चायस्तं शुभाश्चि
प्रवविलास्तानातीतरताचि’—दिति (२०० ३. १. ४, ५)। तस्मा
सत्यं वाक्येश्वरायुस्वाय प्रवविलयाचाले प्रासे वचने तत
कथे मानसप्रवची विनिहते। तद्द्वाय ‘प्रस्पर्ष’ सदिसे विनिहिते
वायर्य्य मानेश मद्धे:।

गतान्ते तेशां तीर्थदेव स्मार्येन्न विनिहते—‘ति मार्येने’
दिति।

मार्येनादुपूर्वः होमायः सार्वाविशेषप्रस्ति विनिहते—‘ति प्रवी
शाखाः सम्प्रवचने’—दिति। प्रवी हि गार्भप्रातः समन्ययेवतिमु
दिति लेव ‘प्रवीशालाः’; तत्र गष्ट्ये:।

गतान्ते तेषां होमस्व विनिहते—‘तेषां य प्रता मार्येने विनिहिते
गृहयागस्वारमवभ मिति, व च युस्वायत्’—दिति। ‘तेषां’ होमायः
गार्भप्रातवस्तीपत्तगतान्ते मधे ‘यः’ पुमानृ ‘एतत्प्रवीशाला मार्येने
हानाते, 'सः' युमानितरानु प्रति 'समवारभं' यूंयं सवेंपि मां सामर्थनित बुयात्। तैः समवारभं: 'सः' युमानितरानुस्तित छूष्यात्।

तब मबं दर्शयत— "प्रति रमणब्रमसं रमण समपि धूपिरिष खाद्दिरने वाताब्यादाद्वितिः"—द्विति। इं यद्वागाः! 'प्रति' पज्जिन् बोके 'रम' रमणं कृष्टं। इं युद्धविष्णुदिवका: प्रजा:।

'प्रति' एते यज्ञानेनु 'रमणं' कौडः, 'प्रति' यज्ञानेनु 'द्वितिः।' यज्ञानां प्रजानां धारण मस्तु। 'प्रति' यज्ञानेनु 'सत्तिः।' वेद्यामाणिरद्विपाया: वाचः साधोगलेन धारण मस्तु। इं पने।

'प्रति' रम्बसाद्व्रचिः यज्ञिः वहनं कुब। इं 'साहा' देव।

हन्निवारीं 'प्रति' हस्तामाणिरम्बिः यज्ञिः वहनं कुब। 'द्विति।'

तथा रमणसमसार्यः।

यथोऽं ममायं भविष्यति क्रमेण मन्नायव्याः सवेंबं ताप्यां

दर्शयत— "स यद्दृत्त रम्बसाद्व्रचिः यज्ञानेनु रम्बसं मस्तनु यदाद्वर्त्ता प्रजा भवेनु तद्रथयोहि धूपिरिष खाद्दिरिष दयाद्वर्त्ता प्रजा च तथाचं च यज्ञानेनु धारणं वादाद्वर्त्ता रम्बसाद्व्रचिः रम्बसाद्व्रचिः।' सः' ममः। इं यद्दृत्त भागं मात्रेः यदुस्त्र, तेनाक्रिष्णे बोके 'प्रति.' यज्ञानाः रमणति। इं समायतामा भवि वीणा।

हस्तामाणिरसं भागहं विमेषिक प्रवरसंसति— "ट्रेवानां वा

देवसामायके उद्द्वारसं द्वीपेदेवार्याः, ट्रेवाना च याब तथाचितु भृमुनेन सिमुनेन मव-भवंसे; ट्रेवानां भृमुनेन सिमुनेन प्रजायले प्रजाक्षे"—द्विति। वर्हे-तत्तु वन्द्याद्वर्त्तं प्रवसानं संस्कृतं, तदेतत्त्रेवाना।

चतुर्द्वारनवायुपातिः ट्रेवसवन्यासव भृमुनेन मवां

'भृमुनेन प्रामुक्तविः। तत्तो ट्रेवसवुन्यासविमुनातुसंगे मातुणमिलुन।
मृत्युदायित्वं। तत: सोयं मन्त्रधर्मः यज्ञोन्नतया प्रजोत्तवादनाय 
सम्पन्नसे। वेदन्तं प्रश्नं करति—“प्र जायते प्रजया पशुभिर्य एवं 
वेद्”—प्रति।

गार्थंपदे यथा दौसो विषेदः, तथेवतावृत्तिचं वाचिश्रोम 
विषेदः—“तेन तत: चर्पिन्ति, तेन मार्जन्यो, त भानीर्द्वन सम्प्रपचनो; 
तेवं य एता माहुः विवास ब्रह्मामन्त्राभिभ निति, स चुळायात्”—प्रति। गार्थंपक्षकानां वाचिश्रोम भावनां ज्ञानं ज्ञाना 
भानीर्द्वनं प्राय्य, तस्य पूर्ववच्चुळायात्।

तत्सनूः होमे मन्त्र मात्—“षप चुजनू वचनं मातरं धर्मो 
धन्यं, रायस्योष सिषा मूजं मभास्तु दीवर:सहाक्षितं”—प्रति। षप 
देवताया भंषुळात् “भनिश्च: प्रजापतिः”—प्रतिद्वद्व- 
स्तरेष भजापतिः प्रजापतिः। तस्य मन्त्रस्वर मयं—“धर्मं,” स्तर्य 
जगतो धारणयता प्रजापति; ‘वचनस्म’ चश्चाँ कपटो धितर 
मातरं च ‘षप चुजनू’ भचार्यं, संयोज्यं, भनिष्टाता वियो- 
ज्ञानबाहिर्ध मायं ‘धन्यं’ पिबन, ‘रायस्योष’ धनपुष्टिम, 
‘वचनस्म’ चश्चाम् ‘चज’ चोरकैससं चाभ्रास्तु ‘दीवरत” धारयम 
भमादयत। तस्य प्रजापतिः प्रति भाषुत मयः। ‘प्रति'-शब्दो 
मन्त्रस्वर मयं।

आहुति प्रश्नं करति—“रायस्योष सिषा मूजं मवस्य भावने स 
यज्ञमानेव ब्रह्म विहानेता माहुः चुहोति”—प्रति। ‘भावने’ 
होसे। १ ॥

इतिर्मात्रायंवाचायंविरंति मध्यिच्चाये वेषार्योक्तायः 
ऐतर्यमात्रायं पश्चमस्वर्मयायं चतुर्यायायः 
(चन्द्रिकामिथ्याय) खसीयं: खसीं। ॥ १ (२२) ॥
ते ततः सप्तैः ते सदः सम्प्रपदान्तः वधावः
मन्यः कृत्यः युक्तप्रपन्तः संस्पर्शेयः यूजारसः सप्ते-
राज्ञायः कच्छु स्तुवतः बुधं वे सप्तराज्ञीयः चि
सप्तो
राज्ञीयः च चक्षुमिश्रितायः चासीवेन्त च मनः मप्पः
द्वायं गौः पृथिरकः सीतिम् ततः मनः पृथिरवर्ष खावि-
श्रज्ञानाकः तथा वयं काम समाक्षयः यद्वद्व विश्वीय-
धयो वनः तयाः सर्वाय छपायि पृथिरेण वयं चा
विशिष्ट नानाकः तथा वयं काम चामयते य एवं वेदः
मनसा प्रतीतिः मनसोज्वः तिः मनसा प्रतिहरति
वाचः यस्मति वाक्षः च वै मनः देवानं मिशुनं
देवानं तन्नियुने सम्युनं मवस्मते देवानं
मियुने सम्युः प्रजायते प्रजाले'म जावते प्रज्ञावा
प्रस्वभिः एवं वेदाष्ठ तवहरेतुः तोता व्याचे
ततूः सुत मनः यस्मति देवानं वा प्रावर्षिकः
गुः नामः बशुवर्षितार्कत्वृवन्तः तोता
व्याचे
देवानं देवानं तद्वर्षिकः गुः नामः प्रकाशः
गमयति तदेन प्रकाशं गतं प्रकाशं गमयति गन्धिति
प्रकाशं य एवं वेदः ये राजः मनुष्यानं यस्मे
नक्षति दिति ए खात्तार्यखी परेक्ष द्वंसस्मातः नुः दक्षिणोः
பதின் முத்தியும் குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற குப்புறங்கள் வாழ்குற்றா வாழ்குற்றற்ற தோ கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள் கொடுந்தார்கள்
एश्वेदामिबेल तकबस्या: क्रष्ट्राच देशता प्रमत्तति—
"हति वै सर्वराजिष्ठां वर कपीतो राज्येऽण च चलोमितेदाय चालिझुः
केतं मन्भमहायां गृ:; दुष्निरतातीर्थिति; ता वर्मणे दुष्निवर्षं
चालिझ्यनानां प्रय्यं यं जाम मकामयत, यद्रनौ क्रिष्णीपनि
वन्यतय: सवाविष बुपाचि"—द्रति। वा भूमिरहित, सेव वेये
देशतामश्रीं ध्वंका मध्यवादिनि भूला 'सर्वराजा'-शब्दनोष्ठेते।
यादादि द्रश्वी 'सर्वतं' सग्रहतो जमकादस मजुषादे: 'राज्या'
खासिनी; सवेंं मण्डुषादीस्य नाद्यवेर्षाकावात; तत: सर्वराजामलुयते १।
हं तेष 'पचे' फळुपणाते: पूर्व सेव
'चलोमिशवेत' रोमाप्रितेदार्शीतु; ततो रूपावष्णवधां वा भूमिषणि
साधनभूणां "भायं नीः"—द्रति 'सम्बधम' परस्परत्।
तश्चा-प्रसादेन 'तां' भूमि वद्य ईक्यामान: 'दुष्निवर्षं चालिझ्यत।
द्रश्वं श्रद्धा वालान्यें 'नागाध्या': द्रति, नीलोपातातिविद्धिवव: ॥
किं चोरे भोषणवो वन्यतय: सवाविष चालानि बुपाचि
श्रद्धादीनि यद्रनौ क्रिष्णीपनि खाजनरुप चतति, तथापि यं जाम
मसी भूमि मकामयत, स सवाविषेण्यां प्राविषयः ॥
बेदेन प्रमत्तति—"दुष्निवर्षेन वर्मेन चा मिरिति, नागाध्या ३ष्ठं
यं जाम मकामयते य एवं वेद"—द्रति। वर्मणशदेन नीलोपातातिवः
वालिना वर्मेन मणि मोक्षजात सुपञ्चवरी ॥
झोपेलक्ष्याव: प्रवारुषेवेष्ठिव विघ्न—"सम्वधा प्रस्तोति,
मनसोज्ञातिति, मनसा प्रतिहर्ति, वाचा ग्रंथिति"—द्रति। दृष्टु
गात्राचां मध्ये प्रस्तोत: प्रस्तावभागः, शहङ्गुरुषीयभागः प्रतिष्ठत्वः।

* "सर्वराजामला प्रतापः"-चालायामवाने सावयाः (१२५.)।
† शिलं २ १ २; १० ४ २। एश्वेदामिबेल उदयः।
प्रतिष्ठानम् स | तत्स्त्रभजन्म नमःेवेऽऽनुविषेषः | होता ता वाचा शंसेवणाम्।

हिविष माय सिद्धिः प्रशंसनत्-"वाक्ष च वै मनव देयाना मनुष्यं, देयाना मे। तत्स्यगुणजन मनुष्यं मंकष्टसे, देयाना मनुष्यं मे। च जाते प्रजाः प्रदेर्मां एवं प्रेदे"-द्रति। ्

हश्रम्मका सिद्धिमयुगवराष्ट्रीयम् १३२ प्र. ० उ

होता: सर्पराश्ना: प्रस्मादूहु: चतुर्दीनम्बकनां विधि—"चक चतुर्दीनात् होता ब्राह्मणी,—तदेव ततृ शुत मंग शंसेवणाम्। ततृ वाङ्म्य मनुष्यबिं भनिणत।

त बेच्च मनस्नमुँ प्रशंसनत्-"देयानां वा एतस्यार्यं युष्मां नाम मनवादीतारस्याचतुर्दीनात् होता ब्राह्मणी, देयाना मे। तत्त्रार्यं युष्मां नाम प्रकाशम् गमयति"-द्रति। य एतसे चतुर्दीनम्बकन: साम्यं, ततेतन्मनविलं देयानां सम्बन्धियं युष्मीयव नाम; तत्तः छोट्याबाने देयस्मभिय योनि नाम प्रकाशार्थक वरीत। वेद्यं प्रशंसनत्-"तस्तेन प्रकाशम् गत्य प्रकाशम् गमयति, गच्छति प्रकाशम् य एवं वेदे"-द्रति। युद्धार्थ्येबेदिता होता 'एवं' होतार्य 'ततृ' देयानां गुर्जा नाम, सर्वं प्रकाशम् गत्य सत्य पदान्त प्रकाशम् गमयति।

तत्तो वेदिता 'प्रकाशम् गच्छति' तैन नामवाजुक्ष्मीति: प्रकाशार्थी मथुरीकन:। यहा तस्तेन मिलाहि पूर्वेश्च। 'तदृ' देयानां गुर्जा नाम सर्वं प्रकाशम् गत्य सत्य पदान्त 'एवं' होतार्य प्रकाशम् गमयति; गच्छतीलादिकावी विवाहप्रंसंसा।

तस्तेन अन्तर्गतं चतुर्दीनम्बकानां विषाय तद्यश्चताः करुषुः।
वर्त्तमान धार्मिक विवेकादर्शनातील ठराविकार्यांच्या विषयात—
"यं भागां अनुभवाने ययो नर्मेदितसं साहार्यसं परेस दर्मस्वाभाववर्धणारे सुचिततो भागां सुपवेसवः चतुर्दीतूनुणु आषाढ़्चितो."—द्वितीया वाणिज्य-वाणिज्य-दत्तात्रेयाचा रोशनी, 'शब्दसूचना.'
तारोण वाचितू भागां वस्त्रांने वाक्यपीठाचे रसित बाळ यशो नर्मेदेनु कविताचे संहित न प्रामुख्यात, तदृशी मर्य भागांने बालाचित्तांविशेष विषय मर्यादेचे प्राप्त तत्त्व दर्मस्वाभावाचे मथ सृष्टिक्षेत्रात वर्णला सह सुचिच्याते कवितेवरुण नियम सुपवेध समानतोर चतुर्दीतूनामा स्वरूपाचे बालाचित्तचे प्राधान्याचा आषाढ़चितो। वाचित प्रकार्यांचे 'स्वरूपाच्या.'
"द्वितीया ग्लात्यो राजावाल्मीकिंच अल्पवनांशाचि—"तेवाला वा एते बाबुळां श्रुतं नाम वदतुहृतार्कश्रुण्युपाध्यातुणुणु स्वरूपाचितो देवाना सन्न तदृच सर्वोपरिश्रुतं नाम प्रवाच्यां नम्नतिः; तदेवं प्रवाच्यां गत्र प्रवाच्यां नम्नतिः, बक्षिः प्रवाचां य एवं विध—"द्वितीया बाणिज्यम् दीर्घते।

द्वितीया धीमाखायश्चारूश्रिष्ठिते माधवीये वेदांतमलाबी
धीरेवाणिज्यम् प्रश्नमपशिकायां चतुर्दीतूनाचे
( चतुर्दीतूनाचे ) प्रवाचां तत्त्वः श्रेणः || 8 (२१) ||

|| प्रवाचां तत्त्वः श्रेणः ||

cittdumari samghanabhásam' hru मृज्ञ मम्मारम
dalbūkām' amśāya mūdumari bhaeśabhīva hru मृज्ञ महम्—
वासना तत्र उदयमें समभवस्याल्क्षिप्ति संवृद्धि-
रूपस्स प्रयत्ने। तद्यदृश्यवर्तीं समन्वयार्थम्!
द्रव नेन्य तद्यदृश्यवर्तीं समन्वयार्थम्। वासने योगिः। यद्र नेन्य तद्र विश्वक्रमन्यांश्च योगीं शर्मीं लोकः। यजर्न नेन्य तस्योऽि न दिवा वासने 
विश्वेजर्यांश्च वासने विश्वेजर्यांश्च वासने परिशिष्टुः। नारीं वासने विसूजितयांश्च वासने विसूजितयां 
राजीं भाषायाः परिशिष्टुः। सम्यकं विश्वेजर्यांश्च वासने विश्वेजर्यांश्च वासने विश्वेजर्यां 
भाज। नेन्य तद् द्विष्टं भाषाः। यस्य श्रुत्यांवन्यांश्च वासने विश्वेजर्यांश्च वासने विश्वेजर्यां 
परीश्वाय वासने विसूजितयांश्च वासने विसूजितयां 
राजाः भाषायाः परिशिष्टृः। शारीरिकः वासने योगिः। यज्रेन नेन्य तस्योऽि नेन्य योगिः। यज्रेन शर्मीं लोकः। यज्रेन नेन्य तस्योऽि नेन्य योगिः। यज्रेन नेन्य तस्योऽि नेन्य योगिः। यज्रेन नेन्य तस्योऽि नेन्य योगिः।

* "तं चोच" क्र. ग्र. क्र. ।
† "सर्वः" क्र. ।
थथ चूथौल्यावः चः त्ववः सावःणानविवातु
सुपकमत्रति—“चूथौल्यार्थी चः सावःणानविवातु”—द्र। कतुऽहूः
वाष्ठान्योगान्ततरं चू चूल्यार्थी शाःका शुदाव्यक्तेनहिता,
तां शाःकां सहः सर्मः सर्मःण्योपवेयति।

तत चध् मध्यः दश्यः भः—“दश मूर्ण सावःणानविवातु”—द्र।
चध्यां रसिकां सहः चू चूल्यार्थीम् पुणःणाने शुदाव्यक्तेन सुवासित।
‘द्र’—स्यल्य मध्यमाःसामायः।

मध्यमः मूर्णम्यां मध्यमः—“समः चार्थ मूर्णम्यां आन्यायः”—
द्र। योगः मूर्णम्याः; स्यल्यो रसिकाः चध।

त निम्न मध्यः सुपादाेयति—“वथे त्वनः दश मूर्ण चः स्यल्य, तत चध्यानां. सम्भवते, तत्स्था धि: सन्ध्यार्थः प्रथमः”—द्र।
देवः पुराय यदछद्यां रसिकां बः वाहितु भुमावल्पिविवातु ‘व्रम्भन’
प्राॅणवस्तेत्राल्पक्षेत्रेत्र विभागः शत्रुः।
ताः तस्याः तस्याःमोक्षिता चध्यानां: आन्यायः; तस्याः
सन्ध्यार्थः मध्यः भोजःणा मध्यमःविवातु चध: ‘धि: प्रत्येकः ततःपुष्प-
सन्ध्यायः, चध। यस्तः प्रत्येकः।

चूल्यार्थ्रां मुपसंद्र्रति—“तथाभौल्यार्थ्रां सम्भवात्राम, 
दश मेभ तस्यां मध्यः सम्भवात्रामलेः”—द्र।

चूल्यार्थ्रां दूरेऽ मैल्यो विप्रय—“वार्य यस्त्रः चः 
वार्य मेभ दश मेभ तस्यां विप्रय”—द्र। यस्त्रोच्चार्थमानः-
मध्यमसाद्याल्पाल्पायः; चतो वाम्निम्येन यस्त्रोव नियमो
भावति।

मैल्यो वास्तविष्यवेब्ब विप्रय—“वार्य यस्त्रः मैल्यो लोकः, 
काण्ये मेभ तस्यां नियमः विप्रय”—द्र। चध्यायायाठ्यायाः
पञ्चमपञ्चिखा | ४ | ५ |

संवधयान्यायसत्त्वान्याय: स्थानिकम्। तत्त्वाधिकरणि वात्सन्यायमेव
संवधयाय एव नियतं: स्थानिको भवति।

विचित्रिसिध्यं महत्ति वातिपतेषु चरणेण वाचं नियमं पशात्
भोगपरिवारव्रती निषेधतः—"न दिवा वाचं विस्फोटेन्;
वाणिस्वर वाचं विस्फोटेनकरोऽभवस्य परिचितं"—दृष्टि।
चक्रनि वाणिस्सवं सति यज्ञाना: सृष्टिस्य: समायं परिक्षण ग्रह्ये
तद्व: परिचितं:। दशुरिवर्धः।

चक्रनि निविष्या वाणिस्सस्य राजीप्राप्त: संवधयाय तदस्य निविष्ये
शतिः। "न नरं वाचं विस्फोटेन्; वचसं वाचं विस्फोटेन् राजी
भाष्ययाय परिचितं।"—दृष्टि। पूर्वोद्वे वात्सायनम्।

यक्षातल्यात्रां भ निवेष:। वदा तर्कं वाणिस्सस्य परिवारव्रते
—समायाचितं: सुखं खाद्यं वाचं विस्फोटेनस्यास्म: सेव तद्व
विनवते शोचं परिचितं।"—दृष्टि। यदा सृष्टि: "समायाचितं:
अस्म्ययान्यायः प्रानुः।" चर्चांस्मित: क्षायः, तद्वारं वाणिस्स
संवधयाय:। तत्र शति समयसृष्टिस्य नरं सेव दास्यं "हितकरे
शोचं" भोजे: खाणं परिचितं। महती 
चक्रनि साध्यं परिचितं।

पञ्चासंरक्षित। —"चक्रो खालसमित: एव वाचं विस्फोटेनः
समोभाज भेव तद्व दियसं भाष्यय पञ्चिखितं।"—दृष्टि। "चक्रो
दलुः भवेठवः। सुभूः भाष्णेष्ये सामिते दलेव प्रवाहार्मिविवेष
यनुः 'तमोभाजम्' पञ्जवारमल् षुचितम्।

वामिस्वर्गस्व देशविश्वेस्व विषघः — 'भाष्णेव' परीव वार्ष
विषघेन, वन्नो वा भाष्णेवयः, वन्नीः रोषु प्रभाषणीयोः, वन्नेव
tतत् भग्नं गोकृष्ण गर्गां बोझां दण्डः।—दृशः। सद्द्रो हिंदू
भाष्णेवनीयं परिषः प्रविष्टिकेष्यतय तद्वा वामिस्वर्गः। वयमः। भाष-
णेवनीयं यन्नां प्रक्रियादिकहारा यन्येवतुलोकः ददुमायालाक्ष्ये वव
yन्नां गोकृष्णाम्बे भाष्णेनीयेन वयस्मानः। गर्गां ग्रामविन्दः।

वामिस्वर् मन्त्रविश्वेष विषघः — 'वद्धों गमव्यां ददुर्करी
विषघाम प्रजापतिं तत्त्वितर मन्त्रेविलित वार्ष विषघेन'—दृशः।
'क्ष' कृति 'त' ध्रुवं 'जन्म' पञ्जमूर्शन, यद्विप 'बाव्यं
क्रमयेष्येव तद्द्रृत्य न जयसं, 'यन्न' पञ्जमूर्श 'रावणीरिषघाम' चति-
रंगे विवारं विवारं वा वय मदुलितम्बः। 'तत्' गर्गां दोषवार
मन्त्राणं 'पितरस' यमार्कण पश्चादं प्रजापतिम् 'पश्चेषु' प्राग्रीम्।
'दृशः' गर्गां मन्त्रेश वामिस्वर्गः। वयमः।

स्वांगः प्रविष्टियतं—'प्रजापतिः वै प्रजा पञ्जुम प्र जायस्ते, वजा-
पतिमनातिरिष्क्योः: प्रतिवा, मैनानूर्न नातिरिष्क्यं हिंगविन्दं'—दृशः।
स्वांगः प्रजा: प्रजापति मैनानूर्नप्रजायस्ते; तस्क खर्जुलाः तद्द्रृ-
त्त्येव स्वांग्यावतः। चति: स्वांग प्रजापतिर्व नूतानितिरिष्क्योः क्वांग्यावतः
'प्रतिवा' चार्यः समाधानशेषः। सन्हास्तिसामान्यायातेऽनं 'मन्त्र' नातिरिष्क्यं न बाध्यः।

वेदवपूवम गुरुस्व चलस्व चलस्व—'प्रजापति मैनानूर्निरिष्क्या
व्याख्यायातर्णियं य एवं वितांश अतेश वार्ष विषघेन'—दृशः।
मन्त्रेण वामिस्वर्गः कुर्वायः यमार्कण अनातिरिष्क्यं कृतं हीम
समिलक्ष प्रजापति भ्रव 'श्रवणकृति' चतुर्भीमन प्राप्युवलित, घ एव वसाराधीतोवक्तः।
मन्त्रेषु वाँचिवर्गु मुखयं विषयकी -- "तम्मार्टैव विहांचे ये तेनाते
वार पशुकर्ण"--क्रिति १। ॥

क्रिति वीणक्यायार्थाच्याविषयते मानवीये वेदार्थार्थाचि
ऐतर्यावाजशस्य पशुमानीकायां पर्यायाच्याचि
( ऋत्विविभाव्ये ) पशुम: कष्कः १ ( २४ ) ॥

॥ पयः पदः कष्कः ॥

चन्द्रवीं देववर्षवे चढ़ीत्वषु वद्यमाष्ट्रस्य
ह्यं नोदाने त्यतिरिक्तवर्ष्युः प्रति
स्याबावसारि उक्तवसे द्रश्ये प्रतेषु तेषां
चितो तुमाशीठ्ठं चिन्ता माय्य मात्रीठ्ठं वास्येदिरासीठ्ठं
शाखोत्सवरासीठ्ठं ेतेते चम्बरासीठ्ठं विचारासीठ्ठं
विचारासीठ्ठं मम्मोद्रासीठ्ठं यापो सरासीठ्ठं यामा
अतुरुसीठ्ठं वाचस्यरत्नरासीठ्ठं मण उपवस्त्रासीठ्ठं
तेन च एतं यहूः मयंशाष्टे वारस्याते विष्में ॥
नामुनु विष्मेन तेन नाम विष्मेन समाभानं नामा दायो
गणं यां देवि: प्रजापतिगृह्यपति एक्षिद्ध मराधूरुर्वसा
मृदिन रागिनारो मण प्रजापतेश्वरनूरनौरवविंति वर्णीयोः

१ "पत्र" क, क, १।
२ "पत्र" क, क, १।
वाचनाद्वारा चान्नपत्री चान्नाद्वारा तद्यशिरनपत्री तदा
दिबोऽभद्रा च कल्याणी च भद्रा तत्तिमः कल्याणी
तत्तिम्याऽनिलयाचारपर्यथा चान्निब्धय तद्यायुः छोप
कदा च नेतिन्यापर्यथा तन्मृषीः सर्वं छोप्त्वादं
बींभायः* नामः चान्नाद्वाराचार्याः चान्नाद्वाराः
ततृ दौराननां चाप्रतिवृध्या चान्नाद्वाराः तद
निर्मिप्तिवृध्या तदादिबोऽपूर्वव चाप्रादेशः चान
पूर्वव तथ्यसैः न्यात्तृः तत्त्वां तत्त्वांतः एता वाच
दादेश व्रजप्रतिलक्ष्यः एष तरःः प्रजापतिक्रमणं
रः प्रजापति माण्योति दृष्टम महारथ मनोहाम्
वदन्नितशृःपतितिरिति हैक भाःः सो दक लोकाः
गृहपतितिवर्युण्यृहश्चतितिरिति हैक भाःः सोमवरिष
लोकाः+ गृहपतितिरस्ती वै गृहपतिताः सौ तत्पाठें
पतिक्षतं गद्दाः वेषाः वै गृहपतित देवं विषाढः गृह
पतिभृंगति राज्योति स गृहपतिःः राधुःवति ते वज
मानः वेषाः वा सप्प्रहलपापान्ते देवेः विषाढः गृह
पतिभृंगतर्यप स गृहपतिः पापान्त हते पते वज
मानः पापान्तप्रते स्थलाः परार्थ्या परार्थ्या ॥६(२६)
*पूज्यतेनाचार्याः पशुसमापथिक्याः चाचृविश्वामयाः ॥१८॥

* "बींभायः" कः। + "सोमवरिष लोकाः" कः। † "सो दक लोकाः" वः।
चतुर्दशमनः बाध्यानां मानवं विषयां—"सवयं सा-ब्रह्मेन चतुर्दशमस विद्यमानतादाशवर्जी रूपः"—प्रति। चतु-र्दशमनामस्य मानवे विद्यमानबाध्यान्तः सवयं मुद्रितः होता "हे भान्वीं!" चतुर्दशमां कुर्वान्। यथा यशोदे "श्रीसावोम्"—इक्षुरां बाध्यानं वारोति, तद्विरापि करोधः नेवारां शर्पम्।

चतुर्दशमानवाले पर्ययं: प्रतिगणविषयं विषयां—"कृ होतस्वाम होतस्वामार्थः: प्रतिगणस्वामविषयं दशवेदः"—प्रति। हे होताः। "कृ" तद्विरापि मलयः हे दर्शताः। "तद्" द्विविषयं स्वामी भगवान्तः। प्रतिगण ब्रूयात्। होतस्वामास्य योजनाय दशवेदः दशवेदः मध्ये एकाक्षरितः पदे च्यव-स्विते समस्ते विषयं तदा तदा। युन: युजस्वामास्य होतस्वामार्थ स्वामित्वमिन्ते च प्रतिगणं ब्रूयात्। च्यवस्वामकाले वीषा प्रतिपद प्रतिगणप्रयोगे-गार्येन्।

तदं प्रयमं पदं दर्शयति—"तेषा विषयं सुगारीयो"—प्रति। देवषुम् ते प्रजापतिर्प्रजापतितर्मः देवा यज्ञमानायो च मन्त्रानगरे वश्यः। तेवा प्रजापतिर्प्रजापतितयुज्यानां देवतामनां यज्ञमानां मानसे वर्मिकि चिन्ति: सुगारीयो। "चिन्ति सुगारीयो"—प्रति (ख्रू० ३५) धातुकिलक्षणमिन्ति:। दर्श वम्बोदयं भेष्ट न लवङ्यति यथा समुद्रमाणं डमोहितः। का "चिन्तिः। शेषे वतीरे योमायणार्युतुशक्तिनां वीषा प्रतिगणं ब्रूयात्। यथा सुपर्यं च चीत्यं पदं दर्शयति—"चिन्ति भाशा माहौरः"—प्रति।
पूर्वाञ्चलांचित्रकाय: हिन्दूराधारूतं यहनं ‘चिस्म’
तत्वांतः अनुभवान्नानीयां भाषीतिनं।

वलोण्यं पदं दर्श्यंति—“हाग्ग्व वेदिराक्षकथा”–दृष्टि।
वदू
“हाग्ग्व” देवदीक्षम, 
तत्वांतः अनुभवान्नानीयां भाषीतिनं।

समुदिन पदं दर्श्यंति—“प्राचीनं बहिराचीकथा”–दृष्टि।
‘चा’ सम-
सादृ ‘चीरं’ मणसा भारं यहर, 
तद्दृव्व बहिराचीनानीयां भाषीतिनं।

पदमं पदं दर्श्यंति—“बेलो चक्कराचीकथा”–दृष्टि।
“विनित लाने”–दृष्टि (भा० ५८३.) धातु:।
‘विनित’ समम्बु
भानम, ‘बेलो’ चागमात्र मिति विषेषेष:।
व च बेलोविलक्षानीयां
भाषीदिनं।

बहं पदं दर्श्यंति—“विनायत मणीदाराचीकथा”–दृष्टि।
‘विनायत’
विषेषिने निषिनं यहर, 
तत् ‘मणीय’ 
प्राचीनानामक वृति-
मालितत।

सत्समं पदं दर्श्यंति—“प्राचीनं द्विविनायकथा”–दृष्टि।
योगं
प्राचिनान:। 
व विक्षानीय भाषीदिनं।

पदमं पदं दर्श्यंति—“सामायःपुरुषाढीकथा”–दृष्टि।
यदू
चित्तमान ‘साम’, 
तद्दृव्वसानीयां भाषीदिनं।

नवं पदं दर्श्यंति—“वाच्यतिरंदीताचीकथा”–दृष्टि।
योगं
‘वाच्यतिरंदी’, 
नवों विद्वानीय भाषीदिनं।

दसं पदं दर्श्यंति—“भवं शयवाचीकथा”–दृष्टि।
वर्ष-
वेवो नवाण्यःकरं 
विषण्यं नवाण्यं चार्मिचिवी, 
तत्वांतः अनुभवान्नानीयां दृष्टतः। चिस्मे
राष्ट्रित्नितक्षपवाचीनानारें
चिस्म; 
हितरितिर्माणनानारें
सम:; 
तस्मात
‘शयवाच’ हेतुः समीपस्यो वक्ष्य नेत्रावश्रुच्छ भाषीदिनं।
एतेऽां द्यानां पद्मानां, निम्नकथिते सत्त्वाः
“कौ चोतः, तबा चोतः”–प्रति प्रतिगर्ह ब्रह्मात।
तोत्यं द्यमः पद्मान:। चतुर्दशस्मात् कविताख्यात: ॥

पच्चसिक्ष्यां मध्यं द्यम्यति—“सि च एतं च परि मध्यतः
वाचस्ये विचे नामभु, विधेषम ते नाम, विधेषम समाखं नाभा
चाण गृह्य, या रेवा: प्रजापतियांहयमय कृष्ण सरांगीवर्त्ता चुंडि
राज्यामः”–प्रति। तेवा मितिपौर्णोत्त्र: प्रजापतिययहयमयफुक्का
देवकुप्ये वे जयमावा:। चक्ति, त एव ‘एतं’ माणसं च परि मध्यतः
पहुँचकाले वाचस्ये समीपमुख बुवते— हे ‘वाचस्ये’ हहस्तते।
हे ‘विचे’ जगती विधाति:। हे ‘नामभु’ सुभव: समयिति:। सर्वं
वसीवायुषुखेर्व:। ताह्यथा ते ‘नाम विधेषम’ स्थापति कार्याम।
यद्य ‘नाम’ चर्म ध्वरस्वयं ‘विधेषम’ सम्प्रतियाम:। ख मध्य
समाखं प्रजापतिययमान देवणां विचि:, कौशि माणसं सम्प्रतियाम।
तेवा मिति कृष्ण सरांगीवर्त्ता चुंडि, नामभु वा बुवतो वा स्वग: गृह्य।
प्रजापतिययहयमयेहं देवणां ते ‘प्रजापतिययहयमय’
ताह्यथा देवा याम: ‘कृष्ण’ ऐश्वयमय चराणावस्य, ‘ता मृदि’
ताह्यथा तैषाण्यं वय मध्य जयमावा राज्यामः। पलेच चछ
मध्यं “”;) त मध्य होता पठेत्॥

सम्भास्तिराचि विधाति—“पच्च प्रजापतेस्यांहयमयह्याति सम्भास्तिराचि

हृदयमालिकेषु भीतीवाचिकेषु विधाय:। प्रवाह:। समाख: परि
हृदयमालिकेषु तेन सर्वः। समाखाः:। (५२.) विधिपरिमेयां।
हृदयमालिकेषु तेन सर्वः। समाखाः:। (५२.) विधिपरिमेयां।
१५९

‘प्रजापतिस्य श्रवणवाच्यः’

‘पुष्पकीषु विलासिनी, इंद्रजल और राणाधिकारिणी।’

हाण्यवस्त्राणांकोट्य विश्वप्रभुकोट्यं यत्रएवं अवस्थि।

तत्र प्रचं पद्धुम्न माष—‘प्रजादाया धारणप्री धारणा
तदन्नियमितप्री तददन्नियमितादन्दियमिता।’–दृ्यत।

प्रजादायं प्रजापतिः सत्त्वनिर्भरप्री सत्त्वनिर्भरप्री
विवेकविवेक वाचक: वाचक:। प्रजादेति वद्वार्ति, तदवार्ति
वचनप्रबोधित दृढः, तदक्षादिकिदिक; एतंतर्यं प्रजापतिनागु
रक्षम्।

द्वितीयं गुम्म माष—‘मध्य  च वाक्षापि  च; भन्ति नवतने,
काळानि तत्प्रयव’–दृ्यत। पूवर्वेदु अव्यक्तयम्।

उत्तरिं गुम्म माष—‘चनिस्य वापमया चनिस्य व तस्य
स्य क्रोध वदा च नेक्षवापमया तस्यसु: सर्वं द्वेषनो वीमाव।’
–दृ्यत। एष वादु: दंडाशीदयी नेतिप्रेतति न हि। इत्यति
गतिकादें ( जू. १२१)। ‘वेस्य व’ न गच्छिततिः न हि, विश्व
कर्ता गच्छेदे। घमु मर्य मनिस्वेतिषिष्ठे बृहुः। निषिद्धि
निवासं, ब नास्ति यथा वाद्या वायुमृत्तें: वेदम ‘चनिस्या’। चप
गतं वर्य यथा मूलमूस्तें: वेदम ‘चपमया’; सर्वं मर्य मर्य
‘एतस्वात्त्म’ मूलो: ‘बीमाभ’ हीति प्रारूपति, ताहयो मूल: ब्रह्म
हाण्यदानावाचार्येनिण ग्राममित्।

परंतु व्यायिन वृवरीवागास मध शूरदींगि निषिद्धयो ब्रह्मासः।
प्रजापतिर्ब्रह्माचारानिन्दुर्स्य रजः; चर्क्का परिष्ठ पासाधिति चक्क।
मूर्ति:। “चादिल्लातार करूल”–प्रतिनिधिवेन (म० स० २. ७५.) पालविक्षम। शोमोरतुः: चैवप्रेमुत, हक्कित्मिक्षवाच महद्वम। पश्चमूरतुः: चौराषिमिद्वाने वन्नावाच समति तारां निवृत्तय।

चतुर्थें पद्वुल्ल माध–“चनागा चानापाय चानापाय तत्त्व-चित्तास्वाय तद्रूप बङ्गास्वाय तदृष छी।”–प्रति। द्वीरावस्थ पालापेः: संस्थोऽन्ति प्रास्तितिलिपिशते; पुर्विना वेगोत्पत्तिवाच मनुष्यादे: द्वीरावस्थ-पुर्वकः पुर्विना संयोगांगो नाशिका, तत्त्वादसंयोगांगूपवेश्वर वन्योगस्य प्रास्तितिलवात्ताभावत् ‘चनागा’ मूर्ति:। अपि द्वीरावस्थां-लेन प्रातु मयोभव्याते छी: ‘चनापाय’

पष्मां युग्म माध–“चनापाय चाप्रतित्थवा चानापाय तद्भवित्तचित्तुता तद्वालिखता”–प्रति। चागाव समीपं प्राय इस्ल-मार्गान धन्यांत मभभवित ममाधोकान्ति:। चादिला यथा न प्रकाशते तथा कंतितु प्रतिवं घावा धन्यांत मभभवित ममाधः। चालिवः।

बाळु युग्म माध–“चपुरवो चाभाराववा चापुरवो तावानो भावावम तावांवारः”–प्रति। न विचारते युवें प्रदक्षिणाः सिद्धिविश्वम संज्ञाय तावानो मनोमेषते: सेवान ‘चपुरवो’; सर्व अपौद्धिक्षानं ममाघ सहज्जिते विच्छिन्न विधाबत्ते; चतो नामस्यास्व पूवे प्रादधित:। ‘संवारः’ कावामा सर्व जनगणवारः, न च ते काव्यं जरयितुं समवं: काव्यभक्तिकः; तत्त्वाचावांवर्मूर्तितवांत्वर्मितानि हाद्य-पद्वुल्ल।

प्रजापतितवूसङ्करंति—“एता वान हाद्म प्रजापतितवूसङ्करं एव कारः: प्रजापतिस्मत्तृस्तप्रजापति साध्रोति: द्वाम सहः।”–


१५०

टितः प्रतारिक्ष्य मन्यात्तीनका हादनश्वालका मृत्यो

याः प्रोक्षः, न्या एक प्रजायांतर्वगविवाहिकाधारः। 'एवं' हादनभिन्नायुन्यः प्रजायांति: 'हात्सः' सम्युः। तथा सबे-तयापाठेण कस्यं प्रजायांति: दशम सशः प्राधेः।

"नान्योयमस्वविणि मनूः तथास्यक्रमः दर्य्यायि—""सम्

नान्योया" वद्यन्यपिल्पितिरिति धः कान्तः, सी एव सोऽऽता

घरपित्तिवृयुक्तिरिति धः कान्तः, तोऽऽतारसवः भाष-

पित्तियो वे घरपित्तियो एव सवे पित्रायतो व्यः; ठेवा

-घरपित्तिदेव विजान् घरपित्तिव्यावः, नास्तः व घरपित्,

राखुः न्यं ते सम्यः; ठेवा न व युहेताय पापायं देवे विजान्

-घरपित्तिधावः व घरपित्: पापायं हते पते सम्यः: पापायं

न्यं ते नर्यं धसरम्याभासः"—टितः। 'एव' हादनधराणुःवाः-

मञ्चं नान्योयमानम् संह वज्यः। नान्योयाशा मुखं स्वाभायो

अनुभवादिलिपिसाहसः। एवे नान्योया पार्वेणी

'घरपित्' सामीवाहः। सोऽऽताविदिना तथता साहवार्ताकानां

-संहुं न्यं। सोऽऽताविदिना नम्न मन्यानार्कांसे रुपायते,— "सं

पारी 'वाहा भोक्सः' मूलोकाभासः घरपित्:; न तु र्वासकावेदि

नृष्णाविदिना गतपरितिषेऽः। तश्चुः न्यं वायुर्घरपितिविवाहः। तदपि मन साहवार्ताकार्यां, कथे वायुर्लविदीक्षाभासः घरपित्:; न तु र्वासः। वी

द्वाराविदिलिपिवाचिन साहवार्त्याधितिरिति चवेदीक्षायां वन

-घरपितलिममिति, तदः न्यं एव: 'प्रजायांमान धारिक

पति: तेन नियाया वाभस्याणांगविष्यः; नान्योयानुन्यानां

घरपितय साहवादिन्द्रिन्यं मन्येन भान्यविविधार्धसः, चाहिदेप व विषये, नान्योयानुराशुत्तिन्यांसः। विशेष 'वेयाम्' करुत्तमे घरपिताः
पचमपत्तिका ४ ६

सामिन मादिसें देवूं पुष्पतिवेय विवाहु शुद्वः सय मापि पुष्पतिकम्भवति, श त पुष्पति: ‘राधोति’ सवैभीमि: समृहो भवति। तानवें पुष्पतिनां दुःखासे यजमाणा: वरङिंयी ‘राधु-वण्नम’ समुदीत्म प्राणुतिन। तेषा मृत्युपार्शवां धामिरासादिक्य वच्चतिलेय सुख मिलेतः। वरवें दैवित: वरिंयी यजमाणा:, तेषु मुखो वच्चतितिरितिविवेचः। विषय बेवा मृत्युं धामिन मादिसें वच्चतिहि प्रवेशपरिहित विवाहु पुष्वः सयं वच्चतिकम्भवति, श त पुष्पति: पापान मययपस्तः। वै तम्ये यजमाणाखोपि पापान मययपस्तः। तानवें मृत्युं धामिनो वच्चतितलेय दुःखम। हे पञ्चैः! वयस्म ‘चरार्य’ समृहा पञ्चैः ॥

भास्कोन्वयासारः ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्यायायार्यविनि तत्त्वथे वेदार्थयायेः
धेरेयार्थमथा पचमपत्तिकायां वत्तुगीतायेः
(चतुर्यागायेः) वष: खण्डः ॥ ६ (२५) ॥

(“पुष्पतिकानााम”- सायाभ (२१० २१४०), पत्तासाना वन्य: वथें दैविक-भयो धाराशिक्षितोध्विनिगि: सहचातः। कथे तु “सायाभार”-सायाभाय (३.२.१.)
“एतत्थु वासः कीर्तिकम्भवर सहायताषु”-द्याय (५.१२.१०.) सूचः संचितपयाय: शास्त्राधिकारांगव: पुखाशिक्षितोध्विनिगि: (५.०३.१२.-१३.), “ते वधिकारा सम्प्रपयो”-सीवासनथवः (१२०-४१५०)
व्याख्यात्त्वाियासारः दैवितः। धाराशिक्षितोध्विनिगि: तु “धाराशिक्षितोध्विनिगि:”-द्याय (१०.
४.१.), “सैतायु सा एवान प्रविष्टैः”-द्याय (१४.१२.२.) विश्लेषबनोध्विनिगि:
धाराशिक्षितोध्विनिगि: धाराशिक्षितोध्विनिगि: धाराशिक्षितोध्विनिगि: धाराशिक्षितोध्विनिगि: ॥)

२१
वेदार्थं प्रबाधिन तमो चाँहि निवारयनीः
शोभांबरतौ देवांदृ विधातीर्यमहेन्द्रः

प्रति श्रीरामाजालिराजपरमिहर्तवैदिकमार्गमसकः
श्रीवीरवुक्मुपाख्यामान्यश्चरमार्गमार्गवाचार्योपदेयतो
भगवास्याचार्यं विद्याधिते भाववति 'वेदार्थमार्गायं' नाममधाने
ऐतरेयवाच्च सुपपत्तिकायाः शतुरमधायः
व ययः पञ्चमाध्यमः

(तथ)

व च प्रथमः भक्तः

२०

उद्योगाच्छादित्वा मिल्यपराश्रय चाह यद्वाच साधु करोति तदेव तत्प्राप्यवृहस्त्र तद्रभये निधस उद्योगाच्छादित्वा मिल्य प्रातराश यद्वाच राज्या साधु करोति तदेव तत्प्राप्यवृहस्त्र तद्रभये निधसे यज्ञो वा चाच्छादित्वा: भगवान लोक भाषवनीयो यज्ञा एव तरस्ते लोकेष्वरं लोकां निधसे य एवं वेदं

यो वा च चिकिष्टों वेदश्च षोधकारे पशु प्रति-

ष्टितं वेदं वेदश्च विवेधावेदनाहिन्दोचेश षोधकारे पशु प्रति-

ष्टितं राज्यो राज्यो तौ गविसहायय युप्रावृहं

माध्यमं तुष्मां तोः दर्शव वाक्य मध्यिकतं

पौर्णं समुदं ते माध्यमं विवेधमां वेदश्च

विन्दुमन्मेवं श्रीमहारं व्यवावृहीिविव महासिद्धि

सार्थाच प्रजापतं वेदश्च षिधमां बांश्यक पुणस्त्रम

मम: पूर्वाक्षण्तं प्रजापते दत्ते अनुभवं तु

वेदश्च परम्परां वेदश्च षोधकारे पशु प्रति-
ধ্যান সচরাচর বিষয়ের নিভস্ত্র বখান শীঘ্র পাতলা মনোভাবের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপথ।

তাদের প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়। তাদের প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

তাদের প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়। তাদের প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

তাদের প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।

প্রতি প্রথমের প্রতি যজমানীরের নিঃসরণ বিধায়।
पाक्षोपधारण प्रयंचति— “यद्वा वा पाक्षोपधारण, खारी चावल पाक्षोपधारण!”—ददति। पाक्षोपधारण यथोपधारण खारी—
देवतावादयुक्तपरम्। वेढम प्रयंचति— “यद्वा एव तत्त खारी चावल खारी चावल निधाने य एवं वेढ”—ददति। पाक्षोपधारणी—
परवता वैद्यता खानाधायनायासारा स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाधिप—
वानु भवति।

युधिष्ठिरभीषज्यं चैराधिकर्षं प्रयंचति सुपक्षमति— “यद्वा वा भगवतों वेढे योगस्थलं पद्धु प्रतिसिद्धं वेढ, वेढेवानीष्ठोर्नामिति योगस्थलं पद्धु प्रतिसिद्धं राष्ट्रीयति”—ददति।
“यं:” हुमानमिन्द्रश्रमणे भारसार्वणोपखिलं होमद्रे येद, य हुमानमिन्द्रश्रमणे ‘राष्ट्र’ सघारे भवति। कौकथ मण्डल—
होमद्रे? वेढेवानीष्ठोर्नामि बद्रायणो विद्वेषेवानीष्ठोर्नामि, तेन याम्य।
“योगस्थलं” होक्ष्यान्यायाम्। ते बायकाव्यवेषेवा रोध—
गवीवाशिनीवा बस्माने। गवि सितलायाने पद्धु तपस्तिद्विषतम।
चिम्ब्रोवेषेवावरूपः विषेषस्वरूपः बृहद्याय योजनीयम्।

होमद्रे बहुतवादसम्बन्धे होक्ष्यान्यायामे पेतलं ए दर्शन—
यति— “रीढ़ गविष्ठ, वायक सुपावकृष्ट माशिनं दुश्मनां, 
खींग दुर्ग; वायक मवित्त, पोष्य समुदायां, साहनं विषेष—
मां, वेपर्चित विन्दुमय, सैनै हरियवलिं, वायविविकाय वृद्धां.
सिवतं प्रजानां, वेपर्चित विरुऽप्राय, बायकाव्य सुपसना 
म्बं पूर्वविहितं, प्रजायते शतरौज्य तुमत्”—ददति। होमद्रे चैरां 
गवि खाने गोवर्द्धीया सदा तिष्ठति, तदार “रीढ़” बहुतवादार्यां 
वैद्यत्वम्; “उपायसूत्र” वस्मेन संसूतं प्रसुतं यदा भवति, तदार 
वायकाव्यत्वम्; दुश्मनालख्याया मण्डलवेषेवेताम्; दुघार—
दशायं सीमदेवताकामः; 'चरित्रितः' पाकार्य सम्बी क्षारिनं वन्यदेवताकामः; 'हुसुदयलं' पाटपथे स्खिला वनापवेणेन सब्ब्रूवंदेयायं पूर्णदेवताकामः; 'विषाद्वजाम' जारे मुदतस्य पाटपादु बहिविन्यनुष्य सहसनदेयानं महद्देवताकामः; 'निदुमतः' बुद्वायं विग्नेः देवानं संबन्धे; 'शरोप्यृहीं' सार्यपथ-भावांणं स्द्धकार्यां ॥ सिद्धदेवताकामः; 'हराकितम' चन्द्रकानादू बसि-रक्षारिणीं चावाप्रदेविदेवताकामः; 'प्राणान्तं' होतुं हर्षायोग-क्रान्तं सविवेदेवताकामः; 'चिंतमाश' चोतकाने नीवमान विकस-देवताकामः; 'उसपलं' नीला वेया मासार्दतं हस्तातिदेवताकामः; तेन क्विन्द या पूर्विकितः, सासिवस्वासिनी; यसर-हितिसु प्रजायपतिसंविनिनी; 'पुर्णं' चोतकानेचार्यबोन मिर-देवताकामः। एवं चरितः वोद्यामवः तत्तक्षेवतास्मावं दृष्टिताः।

तम्मेव सुपंचदत— "एतहा चक्षुहोरं वेदाग्नं धोठस्यवर्ष श्यामु प्रतिधितम्"—चरितः। चक्षुहोरं तद्यथाचीर्मृ॥

तेष्ठेऽन प्राणासत— "वेदाग्नान्तिस्वरूपयो धोठस्यवालेन श्यामु प्रतिचित्रेऽरुपेऽ य एवं वेद"—चरित ॥ १ ॥

चरित मीमांसाययादयाविरहिते माधवीये वेदार्थकाये
पीथेरयाेमुखः पश्चमप्रतिवादायं पश्चमाध्याये
( पश्चांविनायाये ) प्रथमः खर्कः। ॥ 1 ( २६ ) ॥

---

# "चोतकाने चन्द्रीकृतं रथः सारं सम्भवितं बिष्यम्"—चरितः तैसारेपाण्याम् २.१.०।
† नैनिरीयानकार्याधिकारी एव चोतकानेचार्यस्थानाचार्यात: ( २.१.०.) ।
वस्मापिनीपञ्चपावसूत्रः दुध्रमानोपविवेकां तथा प्रायोगितिरिति ता मभिमन्वयेत् यशान्द्र भीषा 
निषीद्यसि ततो नो चभंयं झरि पशुः सर्वनामः 
मोपायं नमो रा राय मोक्षहुच्छ ज्ञति ता मुखापये
दुध्रहेर्यदितिरायुर्यधपतायाहात् रुद्राय ज्ञती
भागः मिथाय वहाय चेञ्याखः उद्रपावः सूष्कि
च मुखे चोपच्चीम्याय द्यैनां वाच्याय दुध्राय
तथा प्रायोगितिरिवचामिनीपञ्चपावसूत्रः दुध्रमाना 
वाभेत् का तथा प्रायोगितिरिववेष्यानां च वा एव
वामनानुष्ठ प्रतिद्याय वाम्यति ता मन्न मधाये
खामेः श्रातिवाच धर्मस स्वयवसागरवति हि भूया 
झति सा तथा प्रायोगितिरिवचामिनीपञ्चपावसूत्रः 
दुध्रमाना स्मरेत् का तथा प्रायोगितिरिति 'सा
वत्सः खन्देयसञ्जम्भियम्य जपेदार्द्य दुधं पृथिवी
सम्पुष्टः यदोश्चीर्यमशुपद्यापः' पयो व्रह्दशु पयो 
चाद्रायामः पयो व्रह्दशु पयो चक्षु तम्मावति तथा 
वत्तारिष्टं खास्यन चुद्वायाद्या लं होमय ब्राह्मण
वे सवः सिमां ब्रह्माया माहृय तां दुध्रा तेन

"सा तस" कै
जुळुळपाळ तेव्र शब्दावर होता सा तत्र प्रायश्चित्तः
सर्वा वा चक्र बहिष्यम् सर्वं परिगृहीतं य एवं विधान-
निमित्तं जुळोति || २ (२७) ||

प्रायश्चित्यां वैदिकादिनां प्रायविचारं विधते—
"यशार्न्तिहृदयार्थकु मुद्रणोपमोपिनिः सत्र प्रायविचारितमः
तत्र समीक्रणेत्"—द्वितीय। चविरोधां सम्मिकारता नश्वः "शब्दावर"
रहा वा "यथावृत्त कोषालं स्वप्नसंविष्टिता, ज्ञेयं दुः-
मानं सहिती, दोषस्वामे युक्तिविनितके, तदानां यामीश्वरं दृढ़-
नयं विनियोजितं 'यस्मां' यज्ञानयं 'तत्र' चविरोधार्थकु परीक्षि
यस्मानिरपेक्षिता, सा च सहिती ? द्वितीय प्रथमः। 'तात्र' चविर-
िरोधां वैदिकादिनं मनोवाहिनमन्त्रेनीति प्रायविचारविचि

tथ मध्यं दर्शयति— "वधाय भौज्या स्वितांशि, ततो गो
धर्मं कान्ति; पशौः न: सर्वां गौपति, नानो श्राम्य मीक्षुष
प्रति"—द्वितीय। चे चविरोधां च यथासाद्वत: विरोध: श्राम-
मानाच्यां अर्थासाद्वारे यायायासि: 'भौज्या' भवेनु 'निविदाशि
धर्मविशिष्टाः, 'तत्र' सद्यःतो: श्रामासाद्वारे 'ग: श्रामासाद्वारे
'कान्ति कृष्ठ। तथा 'न: श्रामासाद्वारे सर्वसि पशौः गौपति' रचि।
'भौज्याके' वेदसमसमयां ब्रह्माय पशौसामान समोङ्गुकु। 'प्रति'—
मध्यं मध्यवाहिनन्त्रः।

समीक्रणेनिरुष्णं तथा चविरोधाभ्रो मनोवाहिनमान्त्रेनीति
विधते— "तत्र सुखःप्रथमः"—द्वितीय।

tथारुष्टां ब्रह्मा माहः— "चद्वाभिश्वदितिराबुधिर्रूपता-
विधानं, श्रामाय ज्ञाती भागं सिवाय विधाय केति"—द्वितीय।
‘प्रददिति’ चैद्रेवी देवतात्या चमितिसोत्री ‘चद्युषात्’
रत्नितत्वति। ददय च ‘चद्यती’ यजमाने चायु: ‘चद्यत’ सम्पा-
टितत्वति। वीद्यमानिसोत्री? पुनःप्रवचनानि सैतिरंत चतु-
रिंगम ‘चद्यती’ सम्प्रदात्तति। ‘दद’—ग्रंथी मन्नतमासारः।

‘चद्युषात्’ च ददयते चंद्रसि पुनःस्वसि
च मुखे दौसादशेंद्रेण ब्राह्मणाः ददयताः तत् प्रायपिति।
–ददति। ‘चद्युषाः’ चमितिसोत्री, चचिति चद्युषाःसेवेण नाम
जसचोरेश्च, मुखे चीनेः चारि पायविला, ताइसा ब्राह्म-
णां ददयत ‘ददति’, सा ‘तत्’ वैष्ट्ये प्रायपितिरबन्धता।

पदो दोषकाले रागिनदि प्रायपितसं विषसे—
‘चद्यानि’ चमितिसोत्रुपर्वकृतु कुमारयाः बाधेत, का तत् प्रायपितं रिस्व-
बनायो व च एवाः यजमानि यथसत्ताय वाखते, ता मय प्रभा-
देयेश्वायि; गणिताः च मूळ्यसाध्यनां ति भूमा ददति; सा
तत् प्रायपिति।’—ददति। ‘चद्यानि’ चचिति कुर्वित, तदार्थे मेवानि-
सोत्री सवैयाःसृस् ‘चद्यानि’ सृस्व यज्ञानी ‘यथासत्ताय’
ब्राह्मणणें ‘सागरे’ अभिन बरोति। तत्सान्त ‘तत्’ चमितिसोत्री
वाधायाः मय ‘चद्यानि’ चपििमात्त वधाक्षिण मय। तत
सन्त सूघायाः सत्ता सधाय। चम गणितितुतुरित प्रविदस।
‘सूघाया’—अन्धारितं। हेच्छ पनितोती। ‘चद्यती’ पूण्या ले
‘सूघाया’ भूम चुड़ू वर्त च चुड़ू सूघ्यां, तदनि भावयोती
सूघायु; ताइसी भूति मभायाः। मनोचार मायपितहित
वदक्ष, शैव ‘तत्’ भांगी प्रायपितिरििबंदु।

दौसादशेंद्रेण चमितिसोत्रीस्व: कालिकानीिि मृत्यूं जयते
प्रायपितसं विषसे—‘चद्यानिसोत्रुपर्वकृतु कुमारयाः कालिके,
तब प्रायेः चित्रिति त्व तन्त्र स्वतंत्रेते सर्वभूतं ज्ञेत्।
‘बन्देत्’ विखिष्येन्, ‘सा’ पञ्चवीति तत्त्व मु० तन्त्र बन्देत्।
‘द्वीपत्’ चीरं पातबेशस्, ‘तत्’ चीरं द्वीपत्।

तं मन्त् दर्ष्यति—‘यदद्व दुग्ध पृथ्वी मसु, यदोपचिर्क्
सृपधार।; पयो गृहेषु पयो भाष्यायास्, पयो वक्षेषु पयो भक्षु
तथ्योति’—देत। चित्रोदयम् यदृ ‘हुघे’ चीरं प्रविष्टोऽध्यायोऽध्यायो
प्रात्रोऽध्यायो, यथा ‘चोरिषी०’ पतितं दशस्तेत् ‘भक्ष्यसृप’ शतिस्येन
प्रात्रोऽध्यायो, यददि ‘तत्’ चीरं विनिरुपम् ‘शापः’ मू०सिसि जबं
प्रात्रोऽध्यायो; चाप देति दिनीयायेष प्रभमा; चयं मसादीयेषु गृहेषु
‘भाष्यायास्’ भक्ष्यदीयायां चे. डां, वक्षेषु भक्ष्यदीयेषु, ‘माति’ मदु
दरे वा ‘भक्षु’ तिथि। प्रयत्नयायघः ‘पयः’—मन्त्रापि। ‘देति’
—तद् मन्त् दर्ष्यमार्थी।

धर्मायथिचातृ० होंम विधास्—‘तथ यत्तरिष्टं खात्,
तेन सुहुद्यायवर्ष होमाय खात्’—देत। ‘तत्’ दोहनपदे वत्ति
चीरं मूसी पतिलया परिमिन्द्रं खात्, तत्थदि होमाय ‘चरं
यहम्सं मचेव, तदात् तेन सुहुद्याय।

थप्यासारसुपायायकार साप—‘यथू, वै सवं सिंहं खाद्यायम्
साप्यू सो दुग्मा तेन सुहुद्यादा लेव खावै होतं; सा तत्त
प्रायेः चित्रिति।’—देत। ‘यथू, वै’ यदि च ‘सवं’ दुग्मामां चीरं ‘विलम्
भूसी पतिलं खात्, तदात् मूसी ‘चामया’ काविलदाम् ‘चापू’ चानोऽव,
तं दुग्मा तदादीयेन चीरं सुहुद्यात्। यथमापिन खभेत, तदात्
‘मदग्नवीर’ न परिवार्यं विनिल ‘चा बनाये होतं’; चानो
स्त्राभिविचिरं—‘चा बनाया’, बनाभिषितं चवं वसुदासं
‘होतम्’ हौमयोग्म्। चय मर्य—दृष्टिवाचार्यादीनां सबे
वेग वेगापि द्रवेष होतम्, चर्वांकऽर्य लक्ष्यः चण्डा मणि चुड़ु-
यात। "चयं चषयं चुडौमि”—दृति सहस्य वशाहोस्। चन्नि-
हौस्य सिन्दलात् सवर्णणा परिचायायो ह सुखः: दृति।

वेदनपूर्वक मरुदान्त प्रशस्तं—"सवे वा चर्वय वर्षेयं,
सवे परिस्वातं य एवं विहानविन्दौ चुडौतिः”—दृति। विदिला
चण्डाल: ‘चर्व’ द्रवस्य ‘चर्वेम्’ चणि द्रवम् ‘वर्षेम्’ यस्योग्म्
चतः: सवे द्रवस्य प्रमेय होमायं परिस्वातं भवति। ॥ ॥

दृति श्रीमायायापूर्विरिती माधवीविवेदांश्च द्वारायां प्रमाणायेये
पञ्चमपिश्चायायां पञ्चमाध्याये (पञ्चांश्चायाये) हितीयः। खः: ॥ २ (२७) ॥

—–

चर्व स्व वा पञ्चादिभो गृथं: पृथिवी वेर्दिरौष्ट्रयोः
वर्षिनंतयं द्रथमा पापः प्रोक्तयोः दितः परि-
धायोंयद्व दच्च वा चर्विविष्णुन्धर नश्वति। यनुः क्लियते। यद-
पाणिनि  सर्वे चैवें तदस्मुपिंशोकोऽऽ  यथा वर्निर्वाहनयकम् यास्क मागकोष्यकू मागख्यातिि व एवं विद्यामनिशोंबं जुहोधुभण्यान्न विपयांस द्विथिषा नयतिि सर्वे चेते बहिर्दं किं नन्यात्मान्याना एष साय माहुञ्ज्या द्रेवव्यो द्विथिषा नयतिि सर्वे चेते बहिर्दं किं निःस्त एते प्राजीना न्योक्तास द्वस्व खेरें मनुष्या द्रेवव्यो द्विथिषा नीता द्रेवव्या एष भात-राहुञ्ज्या मनुष्येहार द्विथिषा नयतिि सर्वे चेते बहिर्दं किं निःस्त एते विविद्राणा दृश्योत्ताक्षरं जें करिच्छे ज्ञातिः ज्ञातिः गमिष्यामीति वदनोऽ वास्तानं है सर्वे निःस्त द्वस्ता लोकं ज्ञातिि तावन्त्यं ह लोकं ज्ञातिि व एवं विद्यामनिशोंबं जुहोधुभण्यावे वा एष साय माहुञ्ज्यानं सुपार्वरोतीि तदार्थसे मतिगुःणातिि वागुः वागिवमनीः हाथ्यां राजाधिघः गस्तं भवतिि व एवं विद्यामनिशोंबं जुहोधुभण्यावाहे वा एष भात-राहुञ्ज्याः महारः सुपार्वरोतीि तदार्थसे मतिगुःणातिि गृहायेन भाकाःमाहुञ्ज्यानं गस्तं भवतिि य एवं विद्यामनिशोंबं जुहोधुभण्यावा एष वा एवं विद्यामनिशोंबं जुहोधुभण्यावे वा एष साय माहुञ्ज्याः सर्वे चो एव गतानि विन्यतिः संवादरे साय माहुञ्ज्याः सर्वे चो एव गतानि विन्यतिः
सत्तारेण प्रातःर肪ुरस्यस्यास्यायनी नेयंकुपूर्वतः पुष्कराः।
सत्तारेण हाादामी चिक्षिणेष्ट भवति य एवं
विद्यामृतिोंस चुज्जोति। ॥ २ (२८) ॥

यथा वचारितः पूर्वं मुखः, तत्स्बा भावावनकायो ह्मोनिविवृत्ती-प्रवन्द्य मेभ प्रदर्श्ये—“सत्तारे वा प्रातःरण्यो यूपः, प्रातःरण्यं पेठी-
श्रीवाण्यं बाल्यमं बाल्यमं खेत्रा, प्राप्तः प्रोच्चाकी, दिष्यः परिष्ठय।”—
दृश्य। ‘चत्वर’ मात्रावर्त्य च इययाथ्य गुप्तायात्मकाधिकायो यूप-क्रस्यायः, प्रातःरण्यं पेठीवाण्यानि, प्रोच्चायं प्रोज्ञानि, वयम-क्रस्यायः, भूमी विद्यामाना चाप्यः कर्मणि पंजप्रोज्ञानि, परिष्ठानीयाः, प्राप्तः दिष्यः परिष्ठानीयाः। दृश्यः चाप्यः परिष्ठानीयाः,
दृश्यः कर्मणि पंजप्रोज्ञानि, प्राप्तः दिष्यः परिष्ठानीयाः।

चैत्यावनायं कथं दृश्ययती—“यथा वा प्रातः चित्त नमुद्वित, यन्त्र नियते, यद्वाण्यत, सत्तारेण सद्यलं श्रीवाण्यं यथा विद्विवृत्ती
दत्ता मात्रकोशेवै महाज्य्वति य एवं विद्विवृत्तीं बुध्याती।”—
दृश्य। यथा मात्रकोशेवै दत्ता मात्रकोशेवै विद्शा मात्रवम्बमिनित्यं चुज्जोति, ‘परः’ पुष्करण् ‘परमुनिग’ सभें लोके तदभवण्य विद्विवृत्ती।
सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध, सिद्ध सिद्ध,
योग्य साहास्यम् पूर्व मुखः, तथैव युनरिं युपेतवादिमावनाय इति मनुष्यम् मुखम्, द्राज्जां भावानाप्रथ द्रष्टिः मात्र—"उक्ष्यान् त एव देवविदुराय विपर्यास्य द्रष्टिः नयति, सवं चेतन यदिद्र विषयः"—दत्त। ‘एवः’ चवहोमस्य कर्त्तरः, ‘देवविदुर: श्रायां, समयनायाम् ‘विपर्यास्य विपर्यास्य द्रष्टिः’ कला ‘नयति’ फलिक्ष्यः समपञ्जितः। यत्र देवानां द्रष्टियाऽपलं, न तत्र मनुष्यानां द्रष्टियाऽपनं; यद्व तु मनुष्याणां द्रष्टियाऽपनं, न तत्र देवानां मिलेय्यं विपर्यास्यः; चवहेन विपर्यास्यं देवेषु मनुष्येषु च द्रष्टियाऽपलं कश्चिं। न केवलं देवविदुराय श्रीम् द्रष्टि: श्रायां, किं कर्त्तिः? ‘वलिक्ष एव’ जगद्यत, तत्रवं भिन्नेऽवधात्वो विद्यद्रष्टिः नयति; सवेन न्यास सहस्त्र द्रष्टियाऽपस्य भिन्ति सहस्त्र: कर्त्तिः।

मनुष्यानां व्रज द्रष्टियाऽपल सम्प्रभुपित: तद्यथायति—"मनु: श्रायां यथा सायमाहुक्य देवेभ्यो द्रष्टिः नयति सवं चेतन यदिद्र विषयः; त एतेऽप्रक्रिया व्यक्त कद् तदः, मनुष्या देवेभ्यो द्रष्टिः नीताः"—दत्त। यथेऽ साहास्यस्मि सायमाहुति:; तथा ‘बाहुलया’ तदाध्येऽपितस्य देवेभ्यः कलिक्ष्यानीयेभ्यः मनुष्यानां गौरवं ध्वनीयानां द्रष्टिः कला ‘नयति’ समपञ्जितः। न केवलं मनु: श्रायां, किन्तु चैत विषयद्र जगद्यत, तत्रवं द्रष्टिः कला समपञ्जितः। कर्त्यं मनुष्यानां रात्रि द्रष्टियाऽपल समिति, तदापवहने—‘एते’ मनुष्यां यथाब्रह्म देवेभ्यो द्रष्टिः नीताः; तस्मात्तवं तस्मात्तवं विद्यद्रष्टिः। कर्त्तिः श्रायानुभावाहित: ‘व्यवहि एव’ निष्पत भोक्तः काव्य: श्रायानु श्रवण्यं देवां ते श्रीमात:; मद्दीयं श्राय श्रवणिभवानवपहिताएव शस्त्र: ‘महे’ गृहुते, सुपुष्टि नागच्छवलं शस्त्र:। यथा कलिक्ष्यः.
समर्पितं गवादिं कुक्कुटं दंडिनां द्रविषायकं पराशीर्यं भवति, एवं राजी
मनुष्यं देवाभीषिकां स्थायापाराभमां; तदिनं पारवक्षं दंडिनें विस्फोटकं।

चब देवानां दंडिनें द्रविषायकं इंद्रयितं—“देवाना एस प्रातराजः
हुला मनुष्येऽन्यं दंडिनें नयति सवे चेतं यद्यिनं किष्ट; त एते
विदारणं इत्योवतमहं दहं करिबे स्वस्व भागमात्रीति
इंद्रयितं।—एसं। सप्ततिक्षयीतं भृतराहुमा निवितायुज्या
‘मनुष्येऽन्यं’ भृतिक्षुत्राभीषिकां देवाना ग्रंथार्धाभीषिकां यान्यं
दंडिनें। होऽ समर्पयितं। यतं किष्टदिवं जगद्विद्धितं तद्विद्धि
सवे दंडिनें समर्पयितं। ष्ठतः ने एते देवा: दंडिनें
रूपेश मनुष्यपाराभमां गताः। विदारणं इत्योवतमहं खलास्वाभावाभीतामेव मनुष्याभी
भृताय भो मनुष्याभीतासम्प्रायविग्रेवय्यं जानजः एवोदोगं कुर्विश।

विल कुव्वत्ता: सतः? ‘पश्चान्’ मनुष्यवर्ज्यं ‘चदर्’ कार्यं मर्भं करिबे,
तस्यात् ‘चदर्’ मनुष्यवर्ज्यं समीप मर्भं गमिषामासीति वश्वः।
पश्चानि देवा मनुष्येऽन्यं पूमानास्वप्नमांवतं गला तद्विद्धिन्म समु
रातिऽराप्रतिश्रुत्यं कार्यं कार्यशास्त्र इति वश्वः मनुष्याभीता पव
तितलेः; तदिनं देवानां दंडिनें। चबवं ‘त एते’ इति
वाच्यं मनुष्यपर्वत्यं जोगनीयम्। ‘त एते’ मनुष्यं प्रात:काभ्रे
निविदारणवशमां परितवक्ष देवतात्प्रस्वकं दंडिनें। यद्वीला ‘विद
द्राता: द्रव्यं’ विष्टिशेषे मस-श-कार्यं ज्ञानं एवं ‘इत्योवतमहं
इत्यित्तिवश्वति; चमायं चाहि मनुष्यपाराभमां कार्यं सम्पवन्द्वतं
स्वस्व भागस्तात्रं गमिषामासीतेष्वयं वश्वः। तदेव मनुष्याभीता
भोत्त्वं देवतात्प्रस्वविद्विषायमात्रिस्वयं बिस्फोटकं।

ष्ठतायं कदन्द्वपुर्वकं मनुष्योबालुणां प्रसंस्तितं—“यावनां इ

Digitized by Google
वै सार्वं सिद्धं दल्ला सोवं जगतः, तावतं न च सोवं जगति व
एवं विहानमभिसं जुहोति"-द्विती। ‘हर्ष दल्लं’ सक्रीयं तथं
दल्ला तहाननलक्षणं यायवं सोवं युषं: प्राप्तिः, तावतं श्रेयः
सोवं इत्यहीमेवदन्पूर्वकार्तिकोवागुशायी प्राप्तिः #

tद्वितं बहारोभारोबालोमाहुरों प्रमुखार्थ गवायमनस्मया-
दनेन प्रवंक्तिः-“सलोन वा एव सायमाहुल्लानिन मुपाकारितः,
तहादु प्रति प्रवाहाति वागु प्राप्तिः”-द्विती। शेय श्रेयं श्रेयमेव
सायमाहुतिरभिन्नेवातः, तथा श्रेयं श्रेयी गवायमनस्मया
मार्गिनं यशः सुपाकारितः; सायंढोम: श्रेयंश्रेयम द्वाधि:।
पश्चः: सायमाहुतिरभिन्नेवातः, श्रेयंश्रेयम श्रेयंश्रेयमण्यायपिः
“पश्च-धोता चल्हाति”-द्विती (सं. 6५८.६३१.)


tद्वितं साधवर्य। तत्तदुपूर्वं यशं ‘वाकु प्रतिप्रशाति’ यथा
श्रेयं प्रवाहः प्रवाहः; एव सत्व वाकु श्रेयं: प्रवृत्तिः।
तबाबद्धोदारपणमिः “वाचा लङ्का होता”-द्विती वाकु श्रेयं: प्रवृत्तिः,
tद्वितं प्रतिवर्षश्रेयं। वाकुपापितिः वैश्ङशुः प्रयोगानुष्ठायते।
गवायमनस्मय प्रायुक्तीय श्रेयो श्रीर्षितस्पठे; प्रतिपाठे श्रीर्षित
श्रेयो श्रीर्षिते; तेन श्रीर्षितमेव गवायमनग्रामराश्तार्यम् प्रति-
पाठितं महति। 

...
प्रकाशकते ध्वजाभिषेक वर्ष २०६० े चतुर्थाष्ट्रीय संवाद सत्यता अनुसार तथा एवं "अनेकानां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" । एवाचार्यां राजी हैं चारुती; तथा चारुति व्यवहारकथात्यत्वादिक वर्षावलि बर्थेणुस्तृत्वा दाक्षिण्यः । नादिरां निराधारशास्त्रसमन्वयेऽज्ञातः। तस्य च एव शतानि विमितिः संवक्षरे प्रात: प्रात:पुरीस्तु दृष्टिः" ।


digitized by Google
१७८

"प्रति: निर्देशः" तपस्वीपरमायने प्रति: निर्देशः


digitized by Google
প্রথমপরিচ্ছেদ | ২ | ৪

ছুটির গায়নঃ মানুষের সাথে জুড়ে যুদ্ধের ছিদ্রকে প্রাতঃ | দিনটি হঠাত্মক চতুর্দিনগতি হয়ে পরিপূর্ণ | জন্য দুই জনের কথায় কথা প্রাতঃ | সে যাত্রা | সৎ করিতে নিজেই সম্ভাবনা রাখা হয় | জুড়ে যুদ্ধের ছিদ্রকে হতে | ভবয়ন যে প্রাতঃ | ছিদ্রটিকে যে সত্য | করিতে প্রাতঃ | সঞ্চালন সমভাবে | সাক্ষাৎ | মানুষের | তারা | সামরিক প্রাতঃ | এবং বিশ্বাস চাওয়া | নিজের | তথ্যটিকে তেজস্ক বল হয় | রাজচিত্র সন্ধ্যারক্ষণের তেজস | দদ্দোলার প্রাতঃ | যোগাযোগ | দদ্দোলার প্রাতঃ | তেজস্কি হিসেবে অর্থ হয় | এবং বিশ্বাস চাওয়া | নিজের | তথ্যটিকে | তেজস্ক বল হয়।

বিশ্বাসের মিলে দুই দুই | দুই দৃষ্টি যথার্থ | দুই | দৃষ্টি।
परदिना\ प्रातः खरे सुधिक्ष होऽः ; दृश्यें दिनहयादुः सुः कातम् ; तदुः राही नमदनिर्धिः मयुःः 'चमेदुः' चन्द्रतरविशेष दिवसः चूः याते ; — पञाणवः सम्यके होऽः, युगदिर प्रथमावाह प्रागेव सुखायः होऽः ; दृश्यें नेत्राः नै राजी होमहय मनुष्यां नियते। 'दृति' पदाधारायं शारीविषं देवतानां मापे कवविषामीति बाजन मथवेयाक्षमः !

पञ्चिष्ठायां कुमारीवाक्ष मयुःदाहारः— 'चतुर्दस्ते शेषोवाच कुमारी गम्भर्षेयशीता वधा यो वा दृः पितमृः यहैतदविशेषः सुभेदृश्यातुरायः सुभेदृश्यातुरायाय तदेषतर्हि 'चूः यत्र दृति'—दृति।

पच्छे: पुष्यां काविधार्या, तड़ससामिनां गम्भर्षेक कःचितक्षेरीता सती, प्रस्त्रादेतश्च वाक्ष मन्निर्धोपणा सम्पे उच्छाय। 'वधा या'—पञ्चिष्ठायां मेतदक्षमः; पितमृ देवशेषानेव विशेषः।

पच्छे: कुमारीयां वाक्षतात्यां दर्शनाय— 'परस्पर बचनस्थोव मन्देषुद्वृत्तये यद्रःस्माभिः सार्य छोट्यांगुः वत्सायेवतदविशेष: सुभेदृश्यातुरायेत्, यदस्माभिः सार्य जुकोलगुः वत्सायेत्।'—दृति। द्रान्तिनां यद्विशेषः सर्वस्यस्माभिः सार्य जुकोलगुः, दुः स्माभिः वत्सायेवतदविशेषः सूत्रम् 'चमेदुः' तु एकाधिष्ठेन दिने चूः याते; रात्रिमधे एव हिव्वोदाविषयम्। चात्रद्रेपरीक्षेन पुरातनानां शारीरानां यद्विशेषः सर्वस्यस्माभिः सार्य जुकोलाति, परेत्: प्राणबद्विः सार्यं पंखायुक्तस्ति; पदाधारायं 'चमेदुः' दिनिधयः एव चूः याते।
न पञ्चमपञ्चिका ॥ १४ ॥

एवं दिनानित्यनाता भक्तिरत्नातुरागिनवं निन्दाः, पुर-तनानां दिनयतुरागिनवं श्रुति च प्रदर्शी, चिदिते होमे प्रात:-

वासे विषये — "तत्कादुदित होतमाम"—प्रति ॥

प्रकारानलरेणोदितिष्ठोंम प्रभंवति—"सरुविनिः च वे संव-करे सुदितिष्ठों गायकोनक माप्रोति ; हादम चिदितिष्ठों च यदा हि संवकरापुरुषिते भुक्कोत्वय हास्यकौ इति भववच ब चिदिते भुक्कोति, संवकरापुरुष संवकर माप्रोति, य एवं विद्विदुरिते भुक्कोति ; तत्कादुदित होतमाम"—प्रति । यः पुरो जनमितः

प्रदर्शितारामनोदितिष्ठों, च पुरवविनिविधिष्ठस्मापूर्वे संवकरे

गायकोनकातः कोक माप्रोति ; तावस्तः संवकरे: गायकाचर-

संवकरानिधतः। चिदितिष्ठों तु हादमस्मापूर्वः एव संवकरे

संवकरे ते गायकोनकाः प्रभंवति ; तावस्तोज्ञस्मापनिधतः। वः नेत-

दिति, नदुष्टणे— हः पुरुदितिष्ठों यदा हि संवकरेय चिदिते

वचः प्रात्सुहोति, 'चव तदार्जः तत्कादुदितिष्ठोंसिन एक एव

संवकरे हुति भविति ; प्रस्तावपुरुषेऽपुरुषाय दूरः च वासेये-

क्षेत्रो भीमधवनियमभावाऱ्वः। पथ तत्वेऽक्षेत्रेऽस्य शाष्का-

भिन्न: द्वादशृष्टि प्रात्सुहोति, तस्य कालदयानुगानमितिवे: संव-

करारुपम प्रतिरेतादुरिते वच नेतवेत्रे संवकरापतस्य सिन्धवः।

तत्कादु हादपे संवकरे विद्विद्वस्माय गायकोनकामाप्रोतिपतः।

"संवकरे"—पुनर्दिति सार्क विद्विद्वस्मायम् पुनर्प्रावर्षिनीयमः

—हो विदानु जुतीति, च कालदयानुगानात् संवकरसमाभिपरे

संवकरारुपम पति हरषित श्रृः। तत्कादुदित होमे सति प्रवबिके

होतमाम ॥

पुनर्पि प्रकारानलरेणोदितिष्ठोंम प्रभंवति—"एव च वा
चहोरायो शोचिति चुज्झोति, बोधुग्नि शारण चुज्झोलुत्तिते ग्रात-रमैश वै तेजसा रातिक्षोजसवादिके तेजसात्खेमवसि।”

एवः चतुस्माताशोक्यो वासभेदिन चुज्झोति, एवः पुषातू चहोरायो शोचिति बोधुम्मि शिविचि तेजसि चुज्झोति। वात सेतुदिथि, तद्वृषि—वेंथ रात्रि, वेष मन्भ्येव तेजसा युक्त सन्तु तेजसिनी भवति। वद्वु महस्तः शोकास्यानविलुप्ते तेजसा तेजस्वदुष्टम भवति।

तथातू वात ग्रातः गायबे चुज्झोलोके हृदयविशिष्टि।

वेदमूर्ति तत्तुधारणे होम प्रशङ्खि—“चहोरायो शोचिति चुज्झोति तेजसी हुतं भवति यं एवं विहारुतिते चुज्झोति”–प्रति.

छप्पार्दित मथं निगमवति—“तथारुदिते शोकम्”–

प्रति श्रीमायशाश्चायायिरिचि माधवी वेददार्शमन्वं ऐतरेयवाश्च पचमपाविकायं पचसावाचे

( पचविंशाश्चाये ) चतुर्थ खण्डः।। ४ (२८)।।

चच पचसमः।।

एते एव संतंतमार्ग चाने यद्होरापी ताम्बा नेव तद्वावस्थान नेति स यो नृत्तिते चुज्झोति यथैकः

“चचपे सारं चूज्ये, सुर्यां ग्रातः। भार्तरे ये राष्टि, ऐन्द्र लघः। यस्दृदिते

युक्त प्रात्युक्तवन, चयव्य शंगायार्यं सातू। चदिदे युक्त प्रात्युक्तिधि”–प्रवाहि पैकः

शास्त्रम हृ १० मास २.२.५३, रू।।
तद्भवस्व यावात्साद्वृत्तय य चर्दिते ज्ञाति यथो-
भयतद्भवस्व यावृ विप मध्यां समाध्यात्म तालांक-
स्त्रेसाभिषेक गया गीति वृहद्धिरक्षारंभाम् मिद्
भेति वुक्रत् यहुतं भविष्यापि सरे 'तांग्या सिया-
दम्मीनाधाय धीरो दीविवाषान्यकुण्डयान्त्र नन्दं
विद्धि रायनरी वै राजावशांत मन्निव रथनर
मार्शयो वृहद्धिते ् ् एवं देवते मध्या विद्धम
खर्कि लोकं गमयतो ् एवं विद्धमन्दिते ज्ञाति
तद्भवस्विते होतं ् तद्भवमाध्यात्म गीति
यथा ् वासूरिचात्रेन यावाद्वृत्तामाध्यात्मतोज
नायं एवं विद्धि ते बहबो जनासः पुरोद्याएभुक्ति
वे धीरो प्रियी मिति तां वा एतं देवतां प्रयति सर
प्रत्येक मनु मेति यदिः विद्धते धीरं देवताया
पनुचरं सरे यदिः किष्क सैपानुचरवती देवता
विद्धते ् वा पनुचरम् भवतयानुचरो एवं वेद
स वा एकाक्तिधिः स एक जुष्टम् वसति तद्य-
द्वी गाया भवं नेनस मेनसा सी द्वारस्ताधिना
क्षत्रिय वाप्राणेनः एकाक्तिधि सारं रुष्टि
बिसाजीतीयो अधिको बहुविद्याय ् वै ता एका-
क्तिधः स एक जुष्टम् वसलेतां वाच स देवता मेन-


चन्द्रदाम ख्यात। एवं चर्चा यशो गमनचत मन्वती, तद्विवाददित्तः।; एवकालामाहविलिकादिकः।। पदोक्तावैवंशप्रेमीं वज. प्रमाणाकारस्वाभाव सुमधुरति, तथा द्वात्री सकारात्मक दयान यथायथ। गर्भाभोजन; 'चिप्र' शीर्षं मामी प्राप्तीति, तद्वर्त 'तत्' काखरियातुदान संविल्ल सम्बन्ध: मिस्रः।।

श्लोकांशः गाथा सुदार्शित—'तदेतत्विषयश्वरास्वादी। शीतः। 'तत्' तत्सिद्धतः वाक्यहिंसापथविषये कार्यात्मा-प्रतिपादिका गाथा खेंग्रविरो नीति। सुभाषितलेख वेंग्री-अभा 'बाचा'।।

तत्त गाथा सुदार्शित—'हस्त्रक्ष्यन्तराभ्या सिद्ध भैति युक्तः, यहुन्न मिष्टवापि सर्वम्। ताभ्या भिवादमनाधाय धीरो दिवी-वाचाक्षुधुवालश्च समाधितः'—दिति। 'यहुन्न' जगदर्शिः, यथा भविष्यन्तु, देव वर्ष मात्र हस्त्रक्ष्यन्तराभ्यां सामभां युक्तं यत् 'वर्तः' प्रव-सिंहः। तत्रात् 'धीरो' युविसमनत्वाधाय पश्चात् 'ताभ्या' हस्त-क्रियन्तराभ्यस्त्तत्र निश्चितविषयादकाः धृष्टाः। शोभायां महारत। विदित्विं च द्रिष्टे 'चापस्य' सूर्यहृदयविवाह मिभिवहो न चह्यान, 'वल्ल' रात्रि 'चन्द्रम' मन्न्देवतानां मन्न्दोर्वं चह्यान। 'वर्तः'—स्वयम गाथामाहार्यः।।

दिव्याविषयं राहितः च हस्त्रक्ष्यन्तराभ्यस्त्तत्र प्रधान्युद्विद्दे-प्रेमम निम्नवित्—'दानांतो वै राजावाहिं शीर्ष राजस्तर नादिको हस्त्रक्ष्ये घे व एव देवम भङ्गास्य विषयं सर्वं कौन्तं गम-वति च एविभाविद्दे सुहङ्गि; तद्वादुदिते चोतयम्'—दिति। वर्षं जगते व शात्रक्ष्यन्तराधीनवादहोराधीनोपरि तबमभी-प्रियो। तत् रात्रि रजस्तरसाम्याभिनो; कम्भू हस्त्रक्ष्यन्तराभ्यस्त्तर।।

२४
वे सबं सिरं दल्त। सोवं जयति, तावबं छ सोवं जयति व 
एवं विद्यानविविधों सुहोति”।-दृत। “बर्क सबं” सखीयं दल्त 
दल्ता तहनानफलुवं यावलं सोवं गुहं: प्राणोति, तावबं चीव 
सोवं वेदांनवैवेदनपूर्वकाविभिन्नतुलकायी प्राणोति॥

तर्तदेव वेदांनविविहटेवाविबिहरीं प्राणस्वाव गवामयनमयमा 
दनि न्यण प्रत्यक्ति—“सम्यते वा एव सायमालुवाखिं मनुचक्रोति, 
तहाक्ष प्रति गणाति वाङ्ग वाणिति”-दृत। चीव मनविविहरी 
सायमालुविनिरमदेवता, तथा चीविविहरी गवामयनमयम 
माखिं मनु माखोति; सायंकोम: मनुकांक ममव्यः। 
चर्ला: सायमालुनेविरमदेवता, चाखिंनमाकृष्टाद्विपि “वानि 
प्रति वाणित”-दृत (च 6.४५.२६.१०) समवस्थि: भुतः, 
तदादेव वाङ्गम्। तवामालुविरिप रं मान ‘वाक्ष प्रतिप्रथाति’ वत्र 
माखं प्रतिगत:, एव मन वाङ्ग मनु: प्रयुक्ते। तवामालु 
विविहरिर्मनवे “वाच ता चोवा”-दृत वाङ्ग मनु: प्रयुक्ते, 
तदादेव प्रतिगतरकहस्तम्। बावनागिति दीपा प्रयोगमालुवाखिं च 
गवामयनम्य प्रायसीव मनो प्रतिरक्षाद्विपु; चारायने चाखिं 
माखं मनते; चैन सायंकोम सायमालुविनम्यपराभायं प्रति- 
पाणितं भवतृ दृत।॥

सायमालुवेदनपूर्वक प्रमुखां प्रत्यक्ति—“चमिना दास्य साय-
मालिं मनां भवति य एवं विद्यानविविधों सुहोति”।-दृत। “चमा 
विद्यानुलुहादान: सायमालु: देवानागिना रात्री विनित माखिं 
माखं मनां भवतृ॥

● “बरक सबं सुहोति—०दुप मनु वत”-दृति तैो मा २.१.४.२६२ पृ ।
+ ४ पृ २ ख १ ख ( २ मा १६५—१६२ पृ )।
सायमाङ्गुलि प्रायश्चित्तार्थवर्ग्येष प्रथम प्राताराषुलि
गवामयनसामान्यतः वर्ग्येष प्रथमसति—"चादिल्यच वा एव प्राताराषुलि महात्म ज्ञानारोति, तताः प्रतिप्रायमि तथा समि"—हर्षित। चादिल्यचे चूमस्ताना वै एव प्राताराषुलि; तथा "एव" चन्द्रहोती महात्मां गवामयनक्षोपालितम महाराष्ट्र भवें; "तद्विद्य"-द्वादिल्यचेदेवताधीन महेश (सं.१००१२०२.१.)
लक्ष्मीवर्नि निवेदिक्षम्ये प्रारम्भात। तदार्थित्वम् यस्य प्रार्थी प्रतिप्रायमि।
वच निदित्तितः, तदुच्छे—"पर्व ययो शतो चच्चापुरे"—द्वादिल्यचोती सयम्मसे; तेन 'चच्चामि चन्द्र प्रतिप्रायमि'—सम्यवते। चच्चामि प्रार्थी निन्दुमुद्म; "चच्चामि प्रार्थी सयम्मम"—हर्षितर्वते। चच्चामि सब मिति वैया एव प्रयोगावाचस्पदे।
तदार्थित्वम् महात्मतः प्राताराषुलिगतादिल्यचेदेवविद्यम्।

क्षारागवेदन्पूर्वक महुदांसम्म प्रथमसति—"चादिल्यचे शाक्यांग वै एव विगतिक्षोते दुःखतोति"—हर्षित।
पुर्वबर्त शाक्येयम्。

प्रकारार्थे गवामयनसाम्यं समान्य प्रथमसति—"तद्ध वा एवप्रायमि शस्ति च शताति विन्धयो वंशक्षरे साय मारुत्यः; तस्य च एव गताति विन्धयो वंशक्षरे प्राताराषुलिक्ष्यावली श्रवणमस्तेषु रक्षक्षान्ति।"—हर्षित।
एवंक्रमां राणी हृ देवस्य प्रार्थी। तद्विद्यम् विन्धयो वंशक्षरसायमारत्याधुनिः, तदार्थित्वादेवताधीन विन्धयो वंशक्षरसायमारत्याधुनिः; शायमारुत्याधुनिः सम्यमन्ये। प्राताराषुलिक्षरे विन्धयो वंशक्षरसायमारत्याधुनिः। "समयो"-द्वादिल्यचोती निपाती वाक्योपन्यासाध्। भिषिकात शार्मितीनां।

# ५ २०.२. (२ मार्च १९३७-१९५०) ३०।

२१
चारंगदविदेशो शतपतुदवेश खुरा सहवस्या सम्मथितं; गवायणे विख्यातेसु उपसनो मधवुका दशस्या एवं तावलं; फलों विश्वासद्विपार्वत्या गवामयनवादयम्।

पत्तेस्वरुपवर्तक मनुष्यां ग्रन्थंति—“संबलारे भाग्यामिना विश्वासविदेशो भवति एवं विद्वानविधिहों जलोपि”। तस्मां विद्विला भनुइहाँ; संबलारेवेश विश्वासविदेशो भवति॥ ॥

दृश्योऽशम्भावार्थिविदेशो साधवायें वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयाशास्त्रस्य पञ्चमपद्धिकायां पञ्चमाध्याये
(पञ्चार्थाध्याये) चतुर्योऽखण्डः॥ ३ (२८)॥

पञ्च चतुर्योऽखण्डःखण्डः॥

वृष्णशुको द्वारावत कुमार जातुकास्व वत्सा खोऽव इत्यं दवीभो। यहेत०दनिषों सुभवेदुर्दृढ़-तान्येदुर्दृढ़ । तदेशतिं । हृयूल दर्षिते डैवीवं चुमारी गमवंगुड़ीता। वत्सा खोऽव इत्यं पितभो। यहेत०दनिषों सुभवेदुर्दृढ़तान्येदुर्दृढ़ । तदेशतिं। हृयूल दर्षिते चचवकार सम्भवेदुर्दृढ़। गतव-भिन्न सायं जुहोरायनुविद्यें प्रातर्येतदनिषों सुभवेषे।
धुरिर्यते 'वद्वातलां सायं खुशरूव्युदाते प्राताल्या-
द्विते होतां चतुर्विंशि ४ वे संवस्तरे स्नितिदेशोमी
गायणोधाक भाषिति' हादश उदितशोमी'स यदा
डी संवस्ततरवाणुतें खुशरूव्य हासैवौ हम्मी भवरथसे
व उदिते खुशरूबि' संवस्तरेशैव संवस्तर
भाषिति' त एवं विद्वानुदिते खुशरूबि तत्तादुर्दिते
होतस्ते मेव ४ वा भस्मृताः श्वास्योस्तेल्वैं खुशरूबि ताँे
उक्तमिते सायं खुशरूव्युत्ते भापतार्मिना वै तेजसा
राजस्वत्त्वत्याद्रिदियेन तेजसा उहस्तेलखद्वारः
- 'तेजसि हर्त भवर्ति' त एवं विद्वानुदिते
खुशरूबि तत्तादुर्दिते होतामूलम् ॥ ५ (२५) ॥

चवादुनिदिततोमनिदिततोमसुतिविश्व भाषिति—"हवब्रह्म
ह वताततं व्याध वातुक्षरं वत्सा सो वा दैवै देवेभो यहे-
ढभिवित्तु रुपाध्येयपुरूखं तामबिपुर्वं तंद्रेतां हुयथं दृति"--
ढिति । वताद्वतनाबो महवेंकसि 'वताततं' वातुक्षरं पीयो
'वातुक्षरं', स च 'हवधर्मं' हवब्रह्मकेव शुष्के वर्ण यथा भभवः
होऽव्य हवधर्मः । ताद्वो मधविनिदितसीवि समे प्रस-
हारित मुवाच—ढे चनिषणियशीलि । भवाक्षुमू 'हवधर्मं' पायारं
दैवेभो 'वत्सा ख्या' वर्ण वछाम् । चिं तद्राजस्त्रमू ? ढिति, तदु-
थने—'एतह' चनिषणिय दुरात्तेसमें हनिषिति: 'हवभेश्यपुरूखं'
दिनचं चुर्त मायोति । पूर्वदिनमि राजाविश्व मुखिस्त होमः,
परिदर्शन प्रातः चर्च्यु सुधिक्षा होः; देखेब दिनहायाचुळां पूः।
क्षत्मः; तदुसा द्रानी मेलदिलिकः मयुकः: 'सम्बेदुः' 'जवतरसेव दिवसेय चूटयते'; - परस्मयात्तर शमविय होः; 
पुनर्पि चर्च्युदयालत प्रागेव चर्च्यु चूटयते; देखेब निकम्य 
नेव राष्ट्री चोमाय होः मनुष्येंचे जिन्यते। 'दृष्टि' पदात्रवरवः 
शाखाचिन्द्र देवताना मयेचे क्षविखामिती हालचा मनस्वेंसवाचम्।

पशूतिबेचारें कुमारीवाचक मयुदार्शरती: "एतदु दैवेदांत 
कुमारी गम्भीरक्ष्रीता वज्र भो वा दृढः पिठभो यहेंिदिलि
स्वभेदात्स्रुङ्गताभेदात्स्रुङ्गतरवः तपेतविं हूँयत दृष्टि" -दृष्टि।
चेचे: पञ्ची काचिख्याणा, तहुँस्वामिना गम्भीरब द्रानीध्रीता
स्तती, प्रस्लाणिते वाक्य चित्वभोराँवा मगे उचावं। 'वज्र भो:
-दृष्ट्यामिक मेलदक्षम्; पिठभो देवतावाणेचे विषेषः।

चेचे: कुमारीवः वाक्यतात्परवः दर्श्यती: "एतहा चर्च्यु-
होः मनेदुर्भूते यदिसामिती सार्य चुङ्गोक्तुनिद्रे प्रातारैतदिप-
होः स्वभेदुङ्गतः यत्दसामिती सार्य जुङ्गोक्तुनिद्रे प्रातः।" 
-दृष्टि। द्रानीकाळे यदिहिद्रे चुङ्गोसामिती सार्य जुङ्गीति,
इनः चुङ्गोक्तुनिद्रे प्राताकुङ्गीति, एवरथ सार्य एतेवात्मिलिकोहो
दर्वः 'सम्बेदुः' तु एकाधिचेचे दिवी चूटयते; राजमचे एव दिविर-
कोकृमिनिधानि। चवैतैपरिनीरूण पुरातनानां शाखानानव द्विचिल-
होः चुङ्गोसामिती चवैः सार्य जुङ्गीति, परेदुः प्राताकुङ्गी चुङ्गे
पंचायकुङ्गीति; एतदिलिकः 'सम्बेदुः' दिनहाय एव चूटयते।

* "एक प्राकृति चूटयविचि पृथिबी आतुर्यया:" -दृष्टि भारस ५.३.२४। "वाजु" 
कथां माहात्मा आतुर्यया" -दृष्टि रातः मा १२.५.२२; १३.५.२०। वाणीस्वामिनीस्वावः वाणी
प्रकृति नामावपास्वामि रिविखानि ५.२.२०; १०.२.१७; २५.३.१४।
एवं सिद्धान्तनाना मेकंदिनातुकानुक्रमां निम्नम्, पुरातनानां दिनहयातुकानुक्रमां सूतिं च प्रद्ध्यं, चढ़ति होमे प्रात:-
काली विचरि—“तष्ठानुद्दिते होतथाम्”-दृति।

प्रकारानिरोदितिसौं प्रशंसति—“चतुर्विंशत् ४ ४ ये संव- करे चन्द्रितिशोमी गायत्रीकोष मानोति; हादय चन्द्रितिशोमी।
व यदा ही संवक्करावशुदितेः गृहोत्थव ब्राह्मणौकृ हतो भववव च
फळिते गृहोत्थ, संवक्करावचाव संवक्कर मानोति, य एवं विसादुदिते
गृहोत्थ; तष्ठानुद्दिते होतथाम्”-दृति। य: पुष्पो निम्नांक्रियः
प्रदर्शनसनापुवितिशोमी; व पुष्पविषाद्विवादश्चापूर्वे संवाङ्करे
गायत्रीधिपतया चोक मानोति; तावद्वि: संवाङ्करे: गायङ्करावः
समानिष्ठते।।
जन्य चन्द्रितिशोमी तु हादयश्चापूर्वक एव संवाङ्करे
ते गायत्रीकोष मानोति; तावदेवोलक्ष्यामानिष्ठते।। कथा मेल-
दिति, तदुपनि—‘च:’ चन्द्रितिशोमी यदा ही संवाङ्करे पुष्पिते
चयन्ने प्रातंशुदिति, ‘चयन्ने’ तदानीं तष्ठानुद्दितशोमिन एक एव
संवाङ्करे हुतो भवति; पुष्पमयादृश्च पुरुषदयान् पुरुषे च वाक्ये-कृष्ण
शोमयमहंश्चाच्य भवात्।। चयन तदेव शृद्धाजन्म ‘यः’ शास्त्रान-
मिन्न: चढङ्कृतां प्रातंशुदिति, तस्य बालचत्तवाचाराणसिवे: संव-
कार्यमूः इते प्रातंशुदितेः पथ नेवेने संवाङ्कराङ्कस्य सिधाति।
तष्ठानु हादये संवाङ्करे विचारसङ्कार्या गायत्रीकोषप्रामाणिकरुपानाते।
“संवाङ्करे”-इत्यादिनां बाक्यं विचारंसार्थमू गुणर्शार्चार्यीयम्;
—यो विवाहनु जुहोति, च कालहयातुकानातु संवाङ्करमानेत्र
संवाङ्करसवकं सहते। तष्ठानुद्दिते सूर्यं निति पवादेव
होतथाम्।।

गुप्तचर्चा प्रकारानिरोदितिसौं प्रशंसति—“एव ४ ४ या
बहूराधयोक्षेपि चुर्होति, योमानि सायं जुशोल्वुदिते प्रातः- रमिना है तेजस सार्विंशेष्ठानां तेजसारिनिः चुर्होति।

‘य:’ यायमाराठीनी वाक्यांत: चुर्होति, ‘एक:’ पुषानुष्ठान बहूराधयोः समाविष्ठति विविष्ठे तेजसि चुर्होति। बया नत्तिनि तदुच्चते—वयं रात्रि: वेय सम्बन्धे तेजसा वुला तदी तेजसिनी भवति।

यद्यद् महादीर्द्धानां तेजसा तेजसाद्रु म्बद्धे।

तबानु चार्य प्रातः: कालाह्ये चुश्चत्सात्साहोधोहे होमशिचित्।

वेदान्तौ पूर्वक मरुप्रां दोषसं प्रांशुषे।—बहूराधयोिहीन्त्व लेबचिनि चुर्होति यं एवं विहादुदिते चुशरोति’—द्रति।

एवपादित स्यधे निगमन्ते—‘तबादुदिते होतमाम्’—

द्रति ७ ॥ ७ ॥

द्रति श्रीमकायाभाषार्थ विचारमिते माधवी: वेदाण्यार्थाय: ऐंकश्याभाष्य ऐंकश्याभाष्याय पञ्चमपशिकायाम पञ्चमाभाष्याचे ( पञ्चमिंद्राभाष्याचे ) ततुर्ध: क्षण: ॥ ४ (२५) ॥

॥ चत्र पश्चाद्व: क्षण: ॥

एते द वै सन्तान्तराणस सत्रो बहूराधये: तांबा मेव तांबावल्कर मेति स यो जुधुदिते चुश्रोति यथा:—

“चप्पै सायं चूर्ति, सर्वांग्य प्रातः। चाप्रेशी ते रानि: ऐंकान्त। बदुदिते वयं प्रातार्घुन्याण, सचय सेंभायें खानू। चन्द्रि: ययं प्रातार्घुन्याण।’—द्रवाणि चवाण्ये।

पञ्चमानामः तौ मार। २.१.५, ३०।
तत्स्मिन्न वायास्यामान्यतेऽतत्स्मिन्न यदि सुहोति यथो-

भववस्तुनिह यथा निर्दिष्टमन्य यस्माद् समस्याविभाज्या गीतोऽद्वृत्तमन्यराम्या सिद्ध

मेति युक्तं यहाँ भवविष्णुपि सर्वं ताभ्या सियाध- 

वमनीनाधायो धीरो द्रवेणायकः ज्ञुहुयान्तरः सन्य 

दिति रायनवी वे राजार्थवाणिः ममिवें रथन्तर 

मादिर्यो बुद्धिते छ स एवं देवते भ्राष्ट्रतः विद्यम 

भागेऽलोकं गमयते य एवं विद्धानुिति जुहोति 

तत्स्मिि दिति होतं तत्स्मिन्न आधिभाष्यम्याया गीतोऽद्वृत्तमन्य 

यथा छ वाख्यूरिकैकेय वायाद्वात्त्वान्यायायोणाय 

नायं एवं धनि से बहवो जानासः पुरोद्यायुण्डक्तति 

ये धन्यहो निति तां वा एताण्ड देवतां भ्राष्ट्री सर्व 

मिट मनु मेति यदिः विक्षेति जीर्ण देवताया 

षुस्मु सर्वं यदिः विक्षेत्रो सैव जुस्मुचर्चावतः 

देवता 

विद्धतेष्व वा जुस्मुचर्चावते य एवं वेदां 

स वा एव एकातिथिः स एव जुस्मु वस्तिं तद्द- 

दर्शो गाया भववस्तुनिह मेस्सा सी दिब्बान्नाणिः 

खंडो वायप्प्राणिः एकातिथिः मप सायं करणिः 

बिसाधितो चपसो जाहारेभेष्य छ वे स एकातिथिः 

स एव जुस्मु वस्तिं वाय देवता मप-
हष्टतपूर्वक सहितक्रमें पुनः प्रथमवसतः— "एते घ वें वंद-भन्न चो नदेहोराले, ताभ्या भैव तमं संकार्थ मैति; सयो यु-दिते जुहांति, वधेकलस्तक्रोष्य यातसाइकलद्र य उदिते जुहांति, वयोभवयस्तक्रोष्य यानि खिम मध्यां सम्युतीत ताहकां"—दति।

वे एव महोराको विदेही, एते एव रथवानीयशं संकार्थ चक-खानीये; एवं खतिं शुद्धवो लीकिकाभाभ्या भेवाकोराष्ट्रीयां संकार्थयशं प्रायोगित।

एव महोरावेयसंकार्थसाथनले स्थिते खति, यः युमाधुदयाग्रास्व भास्तुसूहति, तथा हष्टको भिन्नियांक—यथा दोको रथस्थं ‘एकतं’ एककार्यावेय पादें खिलेन चक्रेष्य ‘यायात’ सामग्री गम्यते, ताहकू ‘तय’
चन्तुठान्न स्वातः। एकं चतुः यशा गमनमिच्छन् न भवति, तत्वावस्थ-दितिष्ठोः। एकवार्तावतरसिफळादिवर्धः। चविष्णुवेलसख्यन यं सुभाषुदिते जुहोति, तस्य हृद्यानी श्रविव्यव्यति—यशा पार्य-द्ययसुक्षुभनेन रथेन यान्नु गच्छन पुरुषः ‘चिम्रः’ शीतः मार्गम प्राणिति, ताहाः ‘तद्’ काँडहयात्तुहान मविले फलप्रद भिन्नरः।

चत्वारिश्चारो गाय सुदाहितरः—“त्रेणाभिभयमुगाध्य गीतेऽ”–एति। ‘तद्’ तत्स्थानूः काँडहयसोमविषये कावितः प्रतिपादिता गाया वैयरभितो गीतेऽ। सुभाविततलेन सचिन्वपर्य-भावा ‘बाणो’

तां गाया मुदाहितरः—“हस्तक्षमतराम्भ पिंड येनिति वुल्ल, यदृः भविष्यवापि सर्वं; ताभ्या स्न्यादम्भीनाथाय चीरो दिव्य-वान्यमुहुयात्मत स्वतदिति”–दति। ‘यदृः’ जगद्धिता, यथा भविष्यत्त, दर्द सर्वं मधिह हस्तक्षमतराम्भं लाभमाणं युञ्ज स्वतु ‘पछति’ प्रव-वति।

तथादृः ‘वीरः’ बुज्मानबन्धीनाथाय पशातु ‘ताभ्या’ हस्त-ढेरक्षमतराम्भं क्रःजोत्तस्वदाक्षमाथु ‘प्रयत्त’ शोयांग समुभ-तिष्ठेतु। प्रतिदिनम् च दिवेश ‘चन्वः’ सूर्येवताक मन्नितोऽव ‘शुद्धयानं, ‘नां’ रात्री ‘चन्वः’ मन्नितबिताक मन्नितोऽव ‘शुद्ध-वात्। ‘दति’–भद्री गायासमानरः।

दिवाक्षोऽम राष्ट्रसोऽम च हस्तक्षमतरस्मान्येन प्रगंभुदित-होम निगमयति—“राज्यति वै राज्यवर्षित मनिवं रक्षक भादिलो ब्रह्मूर्ति व एवं देवते भ्रम्य विष्णुं सर्वं लोकं गम-वतो य एवं विवृद्धिते धुमोति; तामादुदिते होतम्य”–दति।

वर्षः जगते हस्तक्षमतराष्ट्रकलदाहलाहारंकोरश्रान्तयोरिपि तालम्यनोऽश्च। तत्र रात्री रक्षकसातसम्भविनः; चक्षु हस्तक्षमस्मान्यः।

२४
तयो: वास्तविकता सेवामिलको बने देवते धारित्यकारये, तयो:
रक्तचन्द्रकपूर्ण, तबासामाहितिनियमरूपमाय
एवं सति 'या' पुमानु शान्तस्य स्वरूप साय मनिचोरों हुला प्रवचनात
प्रदति जुरोति, एव सुदिनतासिम छात्रकर्मचारिनिर्मीत
देवते 'युधिष्ठिर' धारित्यसे 'विषय' स्वामिसे सब लोक्या प्राप्यत
तबासाम नाना सुधारन प्रतिपद्धति छोटबाण्यम्

शतिकोर्म प्रस्तावाधिकारी निहितदुः गाया मुदारकर्तारसि—
"तियांकामित्यकागाया गीयते"-प्रति। 'तत्र्' तियांकामित्यकारुरु
निहितदुःपेच्छे 'यथा' विषयस्य गाया तात्त्विकः: सबे: नीयमाना
सुभाषितका भ्रमित: सर्वोऽसे "सीयते" वस्तिते।।

तस्मान गाया मुदारकर्तारसि—"यथार्थ वास्तविकितके याये:
राजमहक्ष्युवयोजनाय, एवं यमी ते बहवो जनाष; पुरोदवा
क्षुद्रति ये नमिषोऽभिति"-प्रति। 'क्षुद्री'-गामास्य रवः
वाजी। यथा बाबो अहसासदुःस्थि: 'चण्योजनाय' रधे योजयितुम, 'ग्रहं
देशरक्तम्' प्रजानां सम्मानाय एकेनेव 'ग्रहिरिष्ठा' भौमेन
रहसुलेन 'वायाः' मार्गे गयेने, एव भवे भवे मासार्कान
भिन्ना: सूचीदयानु पुरा भिन्निषोऽञुरिति, ते बहवो 'जनाष';
पुष्यमा: 'यति' गक्षाथि। एकाभुक्तस्य रधो 'यथा मार्गापर्यं जगते
महास्मायु', एवं रात्रिकुपे एकाधिबेर काले ज्ञत मनिचोटे फळः
प्रत्ये न भवतीवार्थः। 'प्रति'-शब्दे गायास्मार्गसे।।

शतिकोर्मोऽष्टिकोर्म मातिल्पेतातः प्रस्ताविताः— "ताता या तत्ता
देवतां जयः सब निर्द मुदा प्राप्ति यद्देव विभेदवित चोऽतुः देव
तावा यसुराय सबे यद्देवे चिनाय, सैवप्रशापती देवताः"-प्रति।
यत् भिन्नतिद्वीति स्वार्थं जन्मस्यं जगादिति, समातुः स्वर्णी, 'ता
मेताम् चादिवेदितां ‘प्रयतोम्’ शद्यासमांगी गच्छतीम् ‘षऺ’ पचात् प्रेति प्रवसंते। तता च माखानां चूयते— ‘योक्त्री तपसुदेशित, श स्वेच्छां भूतानां प्राप्तानादायोदेशित; श्रवः योक्त्री मेति, श स्वेच्छां भूतानां प्राप्तानादायोदेशित मेति’—द्रत। सूर्योदय महत स्वेच्छा मिन्द्रीयोद्याहिवा सर्वं चेहले, सूर्योदयस्य महत स्वेच्छा मिन्द्रीयाशा मस्यमयादाती सर्वं निद्रं जवळित। चेतन प्रकारेष यस क्रिष्णमदय, तदृश स्वेच्छा चादिवेदितायां: ‘चतुर्ग्रह’ भूसाखानीयम्। प्रत: ‘सौ’ चादिवेदितां ‘चतुर्ग्रहती’ बहुस्थलोपि।

वेदां स्म यदा चतुर्ग्रहव्यायामनुष्ट्री व च वेदै—द्रत। बेदामा स्मारं चन्द्रिको भूता जीवितान्रमाणेन चन्द्रि तमाने। शतोहस्त चर्यं ‘चतुश:’ भूसाखगीं मेतावेदेष।

प्रकाराणां श्रृद्धातिवेदितां प्रवसंति— ‘स तत्र एव एवातिपि’, श एव जुन्नयु ज्ञाति’—द्रत। ‘एष’ चादिव: ज्ञाति, ‘एकातिपि’; यहा चोऽह कश्चेदेत्रिको बहसुरतिपि। जय मेक एव चतिरिष्ट्वला रुडेशु मच्छिति, एवां ‘स एष’ चादिव: ‘चुरुक्त’ चिन्हशोष्यत्रु प्रात: समागाय तिनिष्ट्।

परिपुष्च्यो भाषिष्यया सुदाहरिति—‘तथातदृष्टा गाया भवति’—द्रत। यदि चादिवयोज्यकालिशिं तदृश तथार्थ्येन भाषिष्य: ‘गाया’ सर्वं गायां योम्या जीवितानिष्टे।

ततो गाया सुदाहरिति—‘चेतनेऽत्र गेत्रा धीरभिमयादेष्टं प्रवस्य वाप हरादेषित; एकातिपि मनो सर्वं चचिति, विशालिं खोंडों घप तो वाहरिति’—द्रत। पुर सदाचित् समयमां वंशविवशेन भाषितपुष्च्यो विस्तृतज्य वचनोऽपि प्राय्य तत्तरिष्यार्थं मूलीया।
मणे गपयं चरार, तद्वियमतवीतिकृप्तम् गाया। ‘विशालि’ पानः मूकानि तेषा मपवारां, प्रवर्गापरम्परां प्राप्तशु॥ — पापरङ्गे पुत्रे विचक्षण गपवार्द्ध भावस्यो यः प्रवर्गाः। पापिनः पुत्राय स्वाम्भ च पापं स्त्रियूर्तयो यः प्रवर्गाः। सायादिर इत्येक्षे समागम्यत एकातिशेषेष्ठिक्षायापरेऽद्वे यः प्रवर्गाः। सेव प्रवर्गापरम्परारः बिसखेमेव सति मम भूयादिकेव मपव।।

षवरार्यं श्या प्रविष्टः ॥

— माहवः पुत्रः। ‘देवः’ कयो भुवने विशालचयं जयं, ‘सः’ पुत्रानि, चन्द्रेनसः पापरङ्गि दुर्भष्य श्रीकरियम्। ‘नासा जरायसाः’ यापुराणार्यमस्य मपवार्द्ध कुष्ठा। तथ६ ‘सः’ विशालचयं ‘गनतः’ पापुराणस्य यत्। ‘एनः’ पाा मर्द्ध, तर च चपरायं त्वरकृयूर्तं। तथा च विशालचयं सायादिर इत्येक्षे समागम्यत महाकरियम्। ‘चपराचचि’ भोजन मद्यक निषादे॥ यद्य भन्निर्रोगायं चाच समागम्यत महाकरियम्। ‘देवस्य’ ‘चपराचचि’ होरामार्ये निराकृयूर्तं॥ ‘देवतः’ यक्षे गायणसामायं॥

चरस गायणस भन्निर्रोगिम् सप सायं स्थावीक्ष्म भावस प्रशान्तीपुरुषालावूङ तस्य ताम्रस तृणयधं। ‘एनः’ यदै स एकातिष्ठं॥ स एव जुन्नसु वस्तेनां वायुस्व देवता नासा मर्द्ध, दो ज्ञ भन्निर्रोगायं स्वाम्भाजिकृतं जुन्नोति। त भन्ना देवतापरम्परायं चद्दार्यं शोकादसुपावशोभायं यदै ज्ञ भन्निर्रोगायं स्वाम्भाजिकृतं जुन्नोति॥ —देवतं। ‘एवः’ इत्यादि दक्षिण इति गायणस शुचः। ‘एकातिष्ठं’॥ ‘सः’ एवः। ‘देव’ प्रातः। ‘काले समागम्य ‘जुन्नवं’ भन्निर्रोगितं तिक्तते॥ एवं सति ‘यः’ पुत्रानि। चन्द्रेनसः। ‘खस्यं’ समयं। स्वामिजिरोगीं न जुन्नोति, ‘सः’ पुत्रानि। ‘देवस्य’

##“प्रक्षिपसिः”॥—देवतं च, य॥
पुष्मपविष्का | ५ | ५

पर्वतीत्रवाचोमाय भागवत सेवताम् ‘पपशचि’ निराकरिति।
‘एवा’ च देवता तेनायुक्ता सती ‘त’ नामस्यं मूवाक्रम्यं
्वीश्वाम्भरा सुभास्यं ‘पपशचि’ निराकरिति। योक्त सिवादुः
पुनःसंसन्धिरपञ्चारावर्षी। गो न जुशीति, तस्यायं देवताद्रोहः॥

विपचे वाणवः सुज्जा सपचि दर्श्यति—“तस्यायो एव महात्मा
चोत्राय प्याजुः चाः सति तामिलेन समवृं भवेतु, श्रीसतिः प्याजुः॥

पुष्मपविष्कारः द्वाय द्राक्षरपियविष्कारः आते महायस्
दर्श्यति—“तस्यादारुणे साय मतिधियपश्चि द्रवत्”—द्रवत्। यस्माद्
देवते प्रकृत्वं च शतच्चरपिये प्रवविये, तस्याचारुणे
एव माहुः;—साय क्रोणे समागोतो निश्चि: ‘नापशचि’ न जन्ते
वर्धि द्रवत्। चतो लीलावतीविष्कारे वर्ध्यव
मिश्रित्।

पुष्मपविष्कारः चाय वर्धि प्रवर्तानलं द्रवित्वात्
द्वितीयं प्रस्थति—“एतत्र कसौ तदहादगरी जानसुते
चद्वित्तिहृदिन मैकादशाच मायुक्तस्य मृष्टिः,— प्रज्ञा विनें
विनित्ता चो विदि विहावा श्रीविनित्तिविवाहितेन। तस्यो श्रूतियाचे
वाडः मिवत प्रजा सवाभु ; राष्ट्र मिव स व च स्याः प्रजा भवति य एव
विवाहिते श्रीविनित्ति; तस्यादित्रि होऽत्वम्”—द्रवत्। जन्तसुतात्मका
काव्यविवाहः: युद्रो ‘जानसुतेयः’ ॥। स च राजपुरोहितलाक्
निर्मादः गग्रे वस्तीति ‘गग्रे’ । स महानि: तदरुद्दितमाध्राम्कार्यः
विवाहाः राजपुर्णे कथित् ‘चद्वित्तिहृदिनम्’ चाहिष्ठा समागऽर्थे

* “पपशचिः मुनुचे” ॥—द्रवत् १ माह १२२ छौ ५ ें ।। “आण्वुतिहृदिनेऽप्रजायाः”—
द्रवत् ६ च १ ५.१ ।। “सपविशेष जानसुतेभेप्”—द्रवत् माह ६.२.४५.७ ।।
मुखाचे। कीष्ठ मुदितावोमनज? 'प्रजायामन्' एकाधार्य-नामकृष्ण राजः। युद्धः, 'मायुतलम्' महायुतमिनामानमञ्च राजः। पीढः। त मुहिष्ण मनोषिः किं मुहावेदिः, तदुपिर्विधीयते— चय मैकाद्याच्यो राजपुत्री यद्र विधान ज्ञाहितः, यद्र वा भाषां मन्त्रित न भाषां जायते। ततो तत्त्व 'प्रजायामन्' एकाधार्य-पुष्पोत्रादिष्कितती पर्यावर्षेऽपि 'एनस' एकाधार्य 'विन्याता खा' विशेषे भ्राक्षाः। यद्र प्रजा वाहते, तदाली सर्वं विधानं, चयाधार्यविशिष्टान्त। चण निमित्त्क, यद्रा तदाली न प्रजा सर्वार्थं, तदालीं तहतस्य राजसुर्यसु 'प्रजा' पुष्पोत्रादिष्कित्राः 'राधू मिव बस्त्र' यथा राधू बहुजनांकाऱ्यं तहतस्य सच्चाय प्रजावीणीः।

एकाधार्यसङ्क्षेप भ्राक्षाएँ भ्राक्षाच्यार्थिकारायामः। भ्राक्षांक्र बहुलेई 'एकाधार्यये.'—ततं। 'वा.' पुमानेऽन्त विधानान्त प्रतापतिः ज्ञाहितः, पत्य राधू मिव बहुत्र प्रजा भवति। तदाचार्यते हैति मिति।

तत्त्व श्रीमहायात्मकार्यबिवर्चिते माधवीये वेदार्थप्रणाये
एकाधार्यात्मकसः पूषपपश्चिकायां पूष्पाधारे
( पूष्पविष्टाधारे।) पृष्ठः Kush: ५ (१०)।

# 'तत्त्व भाषाः: हीमारी भाषातः'—तत्त्व मात्र० १९.८.१२। "विन्याता
वाष्पकार्यसङ्क्षेपमुद्धिमिनामः"—तत्त्व भाषा २० १९.१५।
† मात्र० मात्र० २०.४.१५, २६।
গ্রহন্তু বুঝু দীর্ঘ ধ্বনিজ্ঞান রহস্য-মূল্যবান নির্দেশিত্ব যে প্রাপ্তির বুদ্ধিতে যথা কুমারায় বা বন্ধার দাঁতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত্ত্ব ত মা প্রতি ধীর্য-মান সুভাষিক্ষায় প্রাণায় মনু প্রতি ধীর্যে স্মার্ত লোকাদেবতা বুদ্ধিতে স যে প্রাপ্তির বুদ্ধিতে যথা পুষ্পায় বা ঢালিনী বা প্রায়তে স্মার্ত প্রাণাদেব বুদ্ধি ত প্রায়তে স্মার্ত প্রাণাদেবী মেঝ ঐতিহাসিক স্মার্ত নীতি দ্বারা বেদতে লোক প্রাণাদেবী য এবং বিদ্যানু বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে স্মার্ত বুদ্ধিতে হোতাহযু মুখ্যন্তু বুঝু দীর্ঘ ধ্বনিজ্ঞান। সর্বান্ধি ভূতানি প্রাণাদেব প্রাণ বুদ্ধিতে মানুষের সময় হুত্ত ভবিতে য এবং বিদ্যানু বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে স্মার্ত বুদ্ধিতে হোতাহযু মেঝ ৫ দে সাধ্য বদনুস্বাভাবিক বুদ্ধিতে যো প্রস্তুতি সাধ্য বুদ্ধিতে স্মার্ত বুদ্ধিতে খাতিন মন্ত্যর জ্যোতির-
अभीति: सूर्य द्रति मातः सबौऽहार्य बदतः सबे हुने भवति य एवं विद्वानुदर्द्विते बुद्धोति तस्मादुद्रिते होताः तद्विभवभववन्या गौयते मातः मातमरहन्ते ये नामिते दिवाकरिः महिवा कौतिष्ठयया सूत्री ज्योतिनं तद्हि ज्योति- रेषा मिति॥ ६ (३१)॥

प्रकावराकरे भाषानवदित्सिद्मवन्त्रा सुदर्शिकोवमः चास—
"उदयुः खजु वा भार्दिव भाष्ववनियेन रक्षीन्वर्धाति; जये नुदिते जुहोति, — यथा कुमाराय वा कवाय वा वजाताय स्नन प्रति दश्यात्साहसर्य व रहिते रुक्रोति, — यथा कुमाराय वा कवाय वा वजाताय स्नन प्रति दश्यात्साहसर्य; स मधृ स्निन्ती वीयस्मान भुवेयोऽणकायोरावता भुसु प्रतिचीत्यते दश्या कोवा- द्रमुण्माण्वभाबाम्"—प्रति। भार्दिवः स्नयु भुवेच्व रहस्य वहास्ववनियेन सवः स्वायानु रक्षीनुः 'सन्वर्धाति' संयोज्यति। एवं शति 'यः' पुमानुः चुर्याद्यात् पूवेः रुक्रोति, स सूढः द्रति येव;। तद्वा द्रत्ततः,— यथा लोके काश्चेतित् चर्माताय चुजुः नामाय 'स्नन प्रति दश्याय' पातुः समर्थेन्त, ताद्रेग्येत तद्वा द्रष्टबम्।
बय ताहोऽखस्योऽये 'यः' पुमानुद्याद्यात् जुहोति, स विजेकी। तथावं 
द्रत्ततः,— चत्माय स्नयु चात्तमदान्य याहेय भवति, ताद्रेग्येन तद्विौ।
�वं शति 'भक्ति' चुवाय प्रति भीयस्मानु 'चवि: समर्थेन्त।' तम्
भजिन्हि भनुः लोके भ्रायोऽयाय चम्पन्ते। लोकोरिलसैव वायानम् "चस्राय"—द्रथादि; ससबंधे पवयी। भजिन्ह-
मुभिस्ताम्योऽविख्यायोविख्यायोरि;॥
पुनरायणेन हत्याकानुदित्तं होमिनयं सुदितादिप्रारंभां च दर्शवति—"स यो शुद्धित्व सुभोति, यथा शुद्धाय वा शुद्धस्तिने वा प्रयत्ने इत्य भाद्रभासात्मकत य च जम्वते जळोति, यथा शुद्धाय वा शुद्धस्तिने वा प्रयत्ने इत्य भाद्रभासात्मकत; त नेव यत्नेव इत्यत्तते इला च सेव बोक भाद्रभासात्म, य एवं विहादु-दिन्त जळोति; तथादुदिते होतयम्"—प्रति। यः पवित्रत्रत-होमि, स मृतः। यथा बोके यो शुद्धस्तिने वा शुद्धाय वा शुद्धाय भाद्रभासात्मकस्त प्रयाते प्रामाणितहस्ति पासं प्रचिपेतु, ताहेतेव तत्। जम्वत-होमस्तु प्रामाणितहस्ते शुद्धायेषवस्मात् यः पुमानु विनितो-दितार्थोडि स्तान्, 'ते' पुमांसः 'एवः' भाद्रिबः 'एवेनेव' हुन-ऽहितार्यः प्रामाणितहस्ते इत्यत्तते इला च सेव चोके बोके बाध्यति। तत्त्वादुदुम्यावृहः होतयम्।

प्रामाणार्थेवोदित्रोस्तु मृत्युदर्शन्ति—"चरणु सुन्त मृत्यु वा भाद्रिबः स्वार्थः भुतानि प्रभावति, तथादेयु स्वाय शुद्धाय शुद्धाय शुद्धाय; भाद्रिबः हुनं सत्ति य एवं विहादुदिते जळोति; तथादुदिते होतयम्"—प्रति। भाद्रिबः सत्ति सुवनावत स्वार्थः प्राचलिन: 'प्रारं-यति' चेष्टयति; तथाप्रायंतोत्ततवज्ञानादेशाय प्रारं दृश्यति नाम। एवं सुदितादिती शुद्धिः, तस्म प्रायंते भाद्रिबः 'प्रारं' सम्बन्धायु सुतं भवति। तत्त्वादुदुम्यावृहः होतयम्।

पुनरपि सुवनावति च दितादितृ मृत्युदर्शन्ति—"एवः है सत्तं श्रद्धाल्ये जळोति, यो जम्वते यथा जळोदिते प्रारं; भूमस्व: स्त्वरू भज्ञात्तित्वविद्यतिः निर्मितहस्ति सर्वं जळोति, भूमस्व: स्त्वरू भज्ञात्तित्वविद्यतिः स्त्रयि दृश्यति प्रारं; सत्तं हुनं श्रद्धा शुद्धं च श्रद्धायु जळोति; तथादुदिते होत-


याम्—प्रति। सावधानीन मभिषोष मद्यमयायांकृ। प्रातःसातीनं
च दूसरीद्वारं चुड़ोति, ‘यथः’ पुस्मांवता ‘सले’ याबार्वादिन
शेष मन्यं हुवन् ‘सले’ परमार्थं द्रेव शूरोति। अव भिन्न, तथु-
ग्रन्ते—“भूर्वत्व: खः”—दक्षादिति: सावधानीनो मन्यः। तत्काल
मन्यः—भूराद्वारः कोऽरा: मद्रीवधामण् ‘अः’ चवीकृतवस्तु; 
यः ‘चन्द्रः’ द्रेवः; स एव ‘च्योति’ दीपातिरिपु: प्रकाशः; यथः
‘च्योति’ दीपातिरिपु: प्रकाशः; स एव ‘चन्द्रः’ द्रेवः; तथे द्रेवात
चाषण सिद्ध मन्य शृङ्ग्ध। एवं प्रातःसातीनमधिवधापि दृष्टवन।
भूराद्वारः कोऽरा मद्रीवधो चोरो लीजष्ट्वातः; यः ‘सुविन्धः’ द्रेवः; स
एव ‘च्योति’ दीषवस्तु: प्रमाधापुः; यक्षेण प्रमाधिप ‘च्योति’ एव
‘सुविन्धः’ द्रेवः; तथैव आधुत सिद्ध मन्य। तत् यथो विलाले
चुड़ोति, तथै सावधानीन मभिषोर्वः, प्रातःसातीनं
‘चुड़ीः’ द्रेवः; द्रेवेण् ‘सले’ परमार्थं ‘इत्या’ पुरवया ‘सले’
परमार्थस्वयो विन्य सुविन्धः शृङ्ग्ध मन्यति। तत्कालाभागद्वारः
शोति धरणम्।

विदिताद्वेष मद्रीवधानिर्दिताद्वेषं निन्दितं साहा मुदारंपति—
“सतेयाभिवधवनाया गीवते”—प्रति।

तां गावश भाग—“प्रातः-प्रातर्वस्तु ते वद्यन, पुरोदयाभु-
ग्राति वे ब्यथिनेऽर; दिवाकर्वाम मद्रवा कीर्तिवतः: सुविन्धायो
तद्व च्योतिरेति निन्दितं”—प्रति। ‘गे’ प्रविधःस्विन्ध: पुजवतः
पूर्व माननृहोरम् सूक्ष्मत: ‘ते’ पुष्पम्: ‘पुजाकोरः’ चान्ति कौशी—

* माणो १.४—१२ वरवर्षेणविषयः: समाधायमध्ये। “प्रद्विनं नवं
सुविन्धायतिरिपु:”—प्रति बाबारे मौती २१६—१४। तैौ माणो २.१.२ चवीः होमणवी,
सवेतुष्णू मेव (२ भक्ते) सतायोवाभिवधनायि प्रक्षणम्।
नीयं सुर्यन्स् ‘चदिवा’ राऽी वैरंगलं: ‘प्रातः-प्रातः’ प्रतिदिनम् प्रातःकाले ‘चदितम’ पचवं वद्वन्ति। लव मधुबल सति, 
तुष्टते—"सुर्य्यं व्योति:"-वर्ति चि ममपाढ़:, ‘तस्य’ श्रव्यात्पुरा 
‘प्राणम्’ प्ररितेषु च सूक्ष्मवर्णं व्योतिनोतिच्; 
तत्त्वाद्विष- 
वानिणः: #। ‘शति’-श्रव्यो नावावलमारत्यः।। ॥ ४ ॥

शति त्रीमाम्बाणायणीविरिचिे साधवीये वेदार्थमकाये
ऐतरेयाणायणी पश्चामिकायां पश्चामाभाये
( पश्चविंयाभाये ) वष: खस्कः: ॥ ६ ( ११ ) ॥

चव ससमः: खस्कः: ॥

प्रजापतिरकामयत् प्र जावेय भूतान्तः स मिति
स तपो तत्पूर्वं स तपस्त्राभिप्राकाम्। 
पुर्विनी मस्तरिं दिवं तांग्रोकानव्यतपोहयो अभि-
तत्त्वेत्त्वमहीि ज्योतीयायांनाननिरेव पृथिवया वजा-
यत् बायुर्विन्द्रविद्राहिको दिवसानि ज्योतीय- 
व्यतपोहयो अभिप्रेतकम्ख्यो वेदा प्रजायत् खवेदे 
एवाग्नीराग्नयत् बलुवेदो वानः: सामवेदे चाद्विखात्।

# “वदातिते सुर्यं प्रातःपृथुयात्, चम्ब कीमावेदे सात्"-वर्ति तैसः । । ॥ २.१.२९ ॥
चव प्रवदिविकोंिना मन्त्रावलिं बीम्भेऽ ।। १५० ॥ ॥ । ॥ ॥

† “साभ्रो" ॥, ॥; "साभ्रो" ॥ ॥। एव निष्कृष्टपद्धारि शब्दः: शब्दः ।
तान्वेदानभतपति रे भृतन्मुख्यसिष्य शुक्राक्षः
जायन्न भृतरिक्षेव क्रमेद्राजायत् भुव श्रीति वधु-
वेदात् खरिति सामवेदात् तानि शुक्राक्षम्बतपति
तेषी भृतन्मुख्यसिष्य वर्षा ब्रजायनानाराक उकारो
मकार श्रीति तानेकामा सम्बरस्तदत्थादिनि
तथा ाडो मी भ्रमति प्रशीखों भ्रमति वै खारो वै
मिलसौ वो उसी तापति स प्रजापतिः मन्नुत
त माहर्षत्राक्षजत् स ऋचाौ नौ च मकारोदुणाङ
ध्यार्थवश ालांसि यदृतमाय चक्षे विद्यायिश्य शुक्रः
तेन भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत
dेवभुविभास्वाध्यायः सम्ब्राह-ध्यान देवा यश्न मन्नत
त माहर्षत्राक्षजत् त ऋचाौ नौ च मकारोदुणाङ ध्यार्थवश
भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत चक्षे विद्यायिश्य शुक्रः
tेन भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत चक्षे विद्यायिश्य
शुक्रः तेन भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत
dेवभुविभास्वाध्यायः सम्ब्राह-ध्यान देवा यश्न मन्नत
त माहर्षत्राक्षजत् त ऋचाौ नौ च मकारोदुणाङ ध्यार्थवश
भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत चक्षे विद्यायिश्य
शुक्रः तेन भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत
dेवभुविभास्वाध्यायः सम्ब्राह-ध्यान देवा यश्न मन्नत
त माहर्षत्राक्षजत् त ऋचाौ नौ च मकारोदुणाङ ध्यार्थवश
भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत चक्षे विद्यायिश्य
शुक्रः तेन भ्रुभुत मकारोध व प्रजापतिः मन्नुत
स्थिति सर्वा चन्द्रुदयांच्छन्नीय एव जुळ्याधिके-ताति च वेदनाम मनःशेषवानिय यदेता व्यासत-व्यस्तवथात्वात्मनात्मां सन्द्धावाच्छिय पवेश च स्या 
वेशवा चर्मेकुं वान्यदृं विशिष्टं संश्चिते देव मेवे- 
ताभिर्मद्वस्व विलिङ्क्ष सन्द्धाति सैणा सर्वप्राय- 
विश्वितंतेता व्यासतयतंस्कारदेवेच यवसं प्रायःश्रियमितं: 
कार्तिका ॥ ३ (३२) ॥

यथानिशत्तममाप्येक्षा बुद्धिकिम्य सर्वायुहिंशिसम्माज्य 
व्यासतिथिसन्दृकं वज्तु सुप्रकामते—‘प्रजापतिर्यकामयम प्र 
आये-मूर्द्धं मिति; स तयो तत्तय; स तपस्यामेक- 
श्रोकाश्रयं,— दुधवी मन्तारिषं दिवं; दशानोकाश्रयंभक्त; 
तेभ्रोधिनिमुखाद्रिषिषि भोकींश्चायमत्लालितेष्व प्रदिष्यां 
ब्रह्मणारीवादादिवं दिवश्चाणि भोकींश्चायत्वमः तेभ्रोधिनि- 
सेयमस्यो वेदा भज्जयं,— रहस्यं एवमेक्यायं, यजुवंदे 
वायोः, सामवेद चार्द्विख्यात; तान्यदानभक्त; तेभ्रोधिनिमुखाद्रि- 
श्रील युक्ताज्यमयं,— भुरिकेल्यं रहस्यंदेवाद्यज्जयं, शुभत 
द्वीत यजुवंदे दात, स्थिति सामवेदात्—पृथि। पुरा प्रजापतिरे 
भूला प्रजोताविलेन बहुविध् स्या मिति शामिलना तक्षिणायं 
तपः पर्यायस्थनम् ‘शक्तोत्त’ इत्य स्वतीम्य भिन्न पर्यायशोचन- 
र्ख तपः: जला, पर्यायशोचित्यप्रकारंशोक्यता मिति जलाः,

* "सिन्नेक" क, छ, ट।
तेन सहस्त्रपेत्र लोकशय मदुजय। 'तान' लोकानु वुनरवभिति
पार्योपोचितवान्—कि भौर लोकेषु धारभूतं समाधृतीय सिद्धि
पार्योपोचासनम्। तथा पार्योपोचितेऽधो लोकेषु: प्रजापतिशिवस्मा-
तुसरीकासायिनाः दिइहेश्वरीः क्योटीविष्व भज़ितवस्। तत्राथि
सारं पार्योपो भिम्भो योगिष्ठो वेदनेव सुवाचितवान् ॥
तेषद्र वेदेभो प्राच्छितवयद्वारिष्ठाः 'सुकारणि क्योटीविष्व भाषाम-
तमोनिवारिष्ठसमाधृति भजायत॥

एवं प्राच्छितवय्योतवसि सुकारण 'प्रत्यक्षोत्तरति मात—"तानि
सुकारणभौमध्यपति; तेभोपितभौतेभ्यः वर्षं च चारभास्यावार
हथारो सकार दृष्टि; तानिक्षा समवर्षे तततावारश्चितिः, तानिदी
शा भिम्भि प्रायाश्चितिः तशै स्त्रोमान्स ने श्री
तपति"—दृष्टि। 'तानि सुकारण' प्राच्छितवयद्वारिष्ठ क्योटीविष्व
रारिवाद्याः दिइहेश्वरी दिइहेश्वरीवितवान्। 'तेभः' पार्योपोचितेऽधो: प्रजा-
पतिशिवस्मा भजायत। तच्छ तय मेकः संवाचितवान्।
तदेशांन भृत्यं समवाच्यं तथा: भिम्भेऽस्मां समवाच्यम्। तानि
सारानात्वार्तस्य हृदा य: प्रेयामग्या जो भिम्भि प्रायाश्चिति
करोति [ सर्वप्रेयामग्याश्चि
ग्राम्यी विद्या भी], तेन्य मेकः: सर्वप्रायामग्याश्चि तदाभासः। तथा
य: 'भक्षी' धातिवास्याप्ति भस्मायोगोपाराश्रयः; भादिक्षापि-
रारिवाद्यावाराचारनात्। सोकारस्य सर्वप्रेयामग्याश्चि तदानान्ति
—"प्रायाश्चिति भाषा शी यदिक्षित तस्य तदानात्"—दृष्टि ( चपो
१० २, १६.)॥

चः चारभास्यात्व विधाय सुपयुक्त सुपाराशाय मात—"च प्रजाय
पतियः मतगुत्; त मास्यरथ्; तेनायलत; स कन्याय हीनः
मकरादृ ⁷, यजुर्वाचर्यवः ¹, साधोऽहरू ²; यदेतत्त व्रध्ये विषाये
श्रुतं, तेन ब्रआल समर्पण्यं—†ति। पुरा प्रजापति: सेभ्यया यहनम्
‘चतुर्द्वार मन्त्रारितवान्’। शन विद्वानेेति, साधोऽनि मने—
‘त’ यज्ञशास्त्रसमस्ख्यम् चाभास्ल कृपये तेन साधने सागर चतुर्द्वार 
वेदविद्वानेेः क्रेः यो ्त्रयाधिकारिबच विषाया, तदा: ‘भये
विषाये’ वेदविद्वानेेः विषाया यदेतत्तु ‘युक्त’ सारं भाष्यि
त्रयाधिकारिबच, तेन सागर ब्राह्मण चतुर्द्वार 
।

चन्त्र ब्राह्मणविद्वानेेः दृष्टि—‘स प्रजापतिद्विन्येन द्वेब्या:
सुभाष्येन्तु, ते देवा यज्ञ मनसि, त माहरस्तु, तेनायगत तु
कम्येय हीण सुमुखन् यजुर्वाचर्यवं, साधोऽहरू, यदेतत्तु
ज्ञेये विषाये श्रुतं, तेन ब्राह्मण सुमुखन्)—†ति। पूर्ववाक्यवदु
वायुमाः।

चन्त्र प्रजापतिराधिर विद्वानेेः—‘ते देवा यजुर्वाचर्यवः
प्रजापति,—यदि नै यज्ञ ज्ञान प्राप्ति: स्वाधिर्द यजुश्तो यदि
सामात्ता यज्ञविधाता सरव्याप्या, कात प्रायबिस्तिरित; स प्रजा
पतिद्विन्येन द्वेब, — यदि वा यज्ञ ज्ञान प्राप्ति सम्बन्धित, सूरिति
गार्फल्ले श्रुताय; यदि यजुश्तो, सुव रूहानीप्रिये स्वाधिके
तने वा श्रुतीभेद; यदि सामात्, सरव्याप्यातिनीसेि; यदि—

¹ एवतिभिमानुष्योऽभाबेदि साधोऽनिम्नदृष्टम्—‘तदृ भि कृषण हादीय्यो वा अधवभिः
वा वृंचासा: सन्नायता म तामु कर्षाकृतस्यादेविश्व’—†ति नै ० पि ११ ० ९।
² ‘यजुर्वाचर्यव वायुमाः कादानकोन्यमविनेत्रिन्यां दीधोऽनिम्नदृष्टमहेंद्रकालानां
नितान्तं विषयते मुनिकारणसाधृताः कहिया नुस्कामुस्वम्’—†ति चार्य ० नै ० ११ ०।
³ ‘हविद्यान्त्र चोऽली: श्रीमिति; यदि भये व्यायामप्रिये विषाये यजुर्वाचर्यवः’—†ति सागर ० नै ० ११ ० ९।
⁴ हादीय्योऽपेठ सादि रक्षायम् ( एफ ० १५ ० १।।)
বিশ্বাত, সব্যাত্পাত ভূমিন: সরিত সর্ব চতুর্দশাধিক্যের এক জুড়ুের অংশের -প্রতি। তে দেহ: প্রজাপতি প্রলেভ মুস্ক্র, — ‘ন’ চক্ষুগের চন্দ্র কাদাচিত্ত ‘কাম’ কর্ণনাত ‘জানিত’। নানার প্রেম, তায় যজুর্মাত্রা সবর্ধনকারণ কাঠাড়িহার। সাত প্রাকারোহিত প্রাকার।; যদি কাঠাড়িহার কাঠাড়িহার মধ্যে রাত্রি সববহুলতাতে এদের প্রায়স্তি প্রজাপতি দেহ প্রহার। ধ্রুবরাচকে গাঁথটিও ভূত করে।; যজুর্মাত্রা সম্ভাবনা সুস্বাভাবিক ধ্রুবস্বাভাবিক। এবং বাক্য সম্ভাবনা দ্বন্দ্ব; বিনিয়োগে যাবার ভয়ে আওয়াম; আপনার ভাবামাত্র ভাব যে। অন্য দেহাত কথাটি মনে কর; তাহাকে প্রজাপতি ভাবামাত্র পণ্যার। ভাবামাত্র কে লেখা কে লেখা। অংশটির ভাবামাত্র পণ্যার ভাবামাত্র পর্যালোচনা পর্যালোচনা।

* 'ভাবামাত্র মনোমিতণ পশুরাসার’ পায়, ভাবামাত্র ভাবামাত্র নিলেন্দ্রনাত: কৌশল মনোমিত সম প্রায়স্তি প্রতি: -প্রতি সেবা ২০। ২০ ২। ৫।
† 'প্রায়স্তি পশুরাসারের পাপিশন পশুরাসারের'-প্রতি সেবা ১৩। ১৩। ২।
‡ 'প্রায়স্তি পশুরাসারের পাপিশন পশুরাসারের'-প্রতি সেবা ২০। ২০। ২।
† † 'প্রায়স্তি পশুরাসারের পাপিশন পশুরাসারের'-প্রতি সেবা ২০। ২০। ২।
‡ ‡ 'প্রায়স্তি পশুরাসারের পাপিশন পশুরাসারের'-প্রতি সেবা ২০। ২০। ২।
चर्चांच वाचिका विलिक्ष्टं संस्कृतेद्वः मेवतामिन्यंशः
विलिक्ष्टं सद्धवातः । चेतव वर्णाभिवंदितं यद्य
‘क्षमापि’ द्राति । यदा वाचिका: वस्तिः
‘दर्शनं दै’ चीर्येव आयुतिय्युप्धि, चेतायां सम्बन्धीगी
‘क्षमापि’ समस्तवधनसामान्यः । तत्र ह्यक्ति द्विनियये
—यथा चौये ‘प्राणगृहानां सुप्रस्वायां’ प्राणगृहां: सङ्कुपमाणामः
वाचिकात्: सर्वं क्रमः। एतचे द्वियेव स्त्रायां सद्धवाते ।
एतचे क्षमागामिन्य सङ्कुपमाणः—‘तद्धथा सर्वेऽसुवचं सुप्रस्वायां,
सुवचं रजस्त, रजस्तेन त्रुप, चञ्चुर्या चौर्यं, चीर्येन चौर्यं,
द्रात, द्रातं चौर्यं’—दृष्टि ( सारो यज्ञ. ४.१०.७ ) । चारादिवा
सुवचारोऽऽयं समायं सुप्रस्वायारात्मनुः प्रविष्टं ।
तदेतदसिद्धं
अनाब्राह्य सुप्रस्वायारात्मनुः । यथा च व्रतपापानिधिये
ध्वनं वन्नाजतं संविधतमस, यथा च श्रीरुणा चाल्मानं संविधतमस,
परवते ‘चरणाः’ पादवटायुप्धि, ‘चन्द्राः’ मध्याद्रिरूर्विलिक्ष्टं मलमस, परम ।
परम घनं रक्षा संविधतेत; चमनेन प्रवाहिकं
‘हरिमित आयुतिय्युप्धि’ विलिक्ष्टं मलमसंविधतं मलमसंविधतं
भवति ।
यथा दृष्टि चाल्मानं: । चेतव चर्च्यं वैवैधक्यं प्रायिष्यितं: ।
तदारसु
पेठे वैवैधक्यियांना मेवतामिन्यं प्रायिष्यितं: । ॥

इत्य चविमागारान्यं विलिक्ष्टं मेवतामिन्यं प्रायिष्यितं:
\( \text{वैवैधक्यः} \) । सामायं: चान्त:। ॥ (१२) ॥

—

१० “सूचिया यथा: नमननिविदिताः”—दृष्टि २ सारो यज्ञ. ४० ५० ५५ षो। ।

२६
तदादुर्महावद्रादः यद्वेषव हीरं जियवे 'बनुवा'सबर्गव साकोलीयं व्यार्थवा चयो विद्या भक्तं नेन बभालं क्रियत दृष्टि ब्रह्मा विद्येिति ब्रूयादयं वै यन्त्र यो यन्त्र वाकूः 'मनस्त वर्तन्यां' वापि च द्रुशी करं वर्तत् 'द्रुशय वै वाणिदो मन-संस्कृचाचा पञ्चा विद्येिति पञ्चा संस्कृचाचरितं 'मनस्यैव ब्रह्मा संस्कृचाच्रितं' ते दैवे जम्भाम मुखाण्ये उपाभां भार्थवाणी उपाभां तेनैव निर्णयावर्त्तये भार्थवाणी उपाभ्यां भार्थवाणी उपाभां तेनैव निर्णयावर्त्तये भार्थवाणी उपाभां भार्थवाणी उपाभां यस्मण वयाम्बाचः वच्चै यशस्वान्ति 'तदा-धेयकपालागुणो' यद्वेषकविनायको वा रथेऽ यस्मानो मेवं न्येउळ्व मेव स यन्त्रो भेषं स्वेतः 'द्रुशस्व भेषं मनू यजामानी भेषं स्वेतः 'तख्तादृ ख्रोपालाये प्रातरन्त्वाये प्रातरन्त्वाये वाच्यंः खारोपांसाध्योमवेम्भंहीनाम-हुपालं 'पवमानेश्वोरि यथ यानि लोकाचि सम-ख्यापि तेनां वर्षकारारखाण्यं एव 'खात्तु ' तद्यथो-भवततः-नारुषोऽन्य बन्युभवतत्स्वरि वा रथेऽ 'यस्मानो न रिश्वथेव मेव स यन्त्रो न रिश्वथि ' यस्मानो रिश्वथि मनु यजामानो न रिश्वथि। ८ (३३) ॥
भाषातिः योगान्वेण ब्राह्म वृत्तः; तत्त्व तत्सूत्तः।

तत्त्वानाद्यायन चाह—“सुभोतिः-अपत्तीति प्रायविचित्रते ब्राह्माचार्यः”

-दृति (चौः १.१.१६.)। चतः प्रभुपुरवृत्तं ब्राह्मां निर्मित दुस्सपश्चाते —“तदाशाहस्माधाः: यहेवै धौरेव स्विते, यजुरा अःजुरवें, साक्षीहीर्, बाराब त्रिवी विष्य भववच्छ वै ब्राह्मां निष्णत दृति, वधा विधायते मृत्युवात”—दृति। ‘तत’ तत्र प्रायविचित्रतेषु

‘ब्राह्माः’ ब्राह्मावादिन्स: ‘चाहुः’ चोद्यति। महारू प्रोद्ध वेदेष वद्धतिः स्वादाः। प्रतिस्वयः प्रयंताः। ‘यद्र’ यशात्त वाराहाक्तुमृत्स्माति हीताध्येयोहाताः ‘कन्या’ वेद्भ्रवतु पुरा

विष्या ‘आर्या’ विष्मी हृदतिः: स्वेतता स्वरति। चवर्त-वेदेष नात्त्व भिन्तिः शब्दी; भाषानीयास्ति वार्तवः तर्वा-

भावानुवातु। चय तत्सात्त खार्वातु केन सान्तनेन ब्राह्मां निष्णते?

दृति चोद्यत। तत्र ‘वधा’ वेद्भ्रवतु पुरा विष्मा ब्राह्मां वार्तं भाषामुख सन्दर्भं प्रतित्रुष्यात्। चत एव सन्द्रायविद्—

“चवर्तचेतावान् ब्राह्म वेदेषत्वमेव भागवान्।

तत्सात्त ब्राह्मां भूरिः मिति तः खार्वानु चुनम्”—दृति।

ब्राह्मां भवानां सब्जारवाहालकास्मां विष्मी—“चय वै श्रीः यो वशं पवते, तत्त्व वाक्षः स लोकार्थ्यतः; वाचक च हि मनसा च यशोः वर्तत, यशोः वै वाग्दो मनसात्ता तथा विष्मांतं परं संस्कृति, मनसाग्रृहं ब्राह्मां संजीरोति”—दृति। य- यं वशोः ‘पवती’ चत्तिः सन्नरति, भय वेश यशोः वास्तु-

वधिः ज्ञातः; यथा वाक्योः सत्तारामाणसः, तथा ‘तत्त्व’ यवस्य वाक्यः

* भाषातिः योगान्वेण वृत्तः।

† “भश्रृः मिति”।
भ मनव ‘वर्त्तकर’ महत्तिभागी। ब्राह्मण ‘वास्त’ मन्धाकनपथा ‘मनव’ च प्रयोगणात्स्थापत्य यथा वर्त्ते, तद्भादुसि सांख्योः; तव वामु ‘चर्ये कै’ मूर्तिस्तटपदेव, मनसु ‘चद्द’ समेषस्यमुः; ‘तत’ तथाकरत वापुपया तथा विध्या। शीणाद्यो रविवानीवद सम्बन्धेऽद ‘चचर’ सांगे ‘संज्ञेधयित्वा’ सम्यक् सम्प्राययित्वा। ब्राह्मण मनोवेष ‘संज्ञेधयित्वा’ सम्यक् सम्प्राययित्वा; चवर्म भाव विमति चेष्यः। होभादिनिर्वाचणायमानेवेकेषु वैविकारार्थिते ब्रह्मण चनुपन्याडार्थितेऽधिकोः। ग्रंजद्रस्तेत तपस्ति साधनानि— एव एव यग्रहसः मनव वाजु च वर्त्तनी; तयोरकारं मनस्य संज्ञेद्रो संज्ञासी। वाणा होिताध्यवुङ्गमानपत्ताराम्’—प्रति ( साध्यो चप. 4.16.४ )।

धनं प्रत्यादो मीनं निबात्वु वाम्यावहारी वार्ष दंहित्वात्—‘ते हेये ग्रामाध्य पापात्ते प्रातारुनावे खोसभागानु जपिला भाषामाणा पापात्ते तरतेविवाप्न ग्रामाध्य पापात्ते प्रातारुनावे प्रामाण्य मायमाण दखा असं महा यजामादायुरिति; ताहैविकारार्थको वन्यकारावै रहो वर्तसानो वेत्रे मलेव निव य यवव्य वेत्रे भेटि,—यजाम्य येव महा यजामाणो वेत्रे भेटि’—प्रति। वेडुण्य-याध्यकेशु वन्यसानाः: ‘ते’ वेदेष्यालिनिल्यन वन्यविश्वनाते। 'भाप्वे ग्रामाध्य।' वेचिद्रु ग्रामाध्यबधा जलिजसवो होिता पुस्तको प्रातारु-वानो ज्ञेन्या ‘उपास्ती’ चतुर्ग्याते वर्ति, तत जज्ञे। ‘सत्यार्थेण चबाय ला’—वन्यसानाती सिंहमाणसेवं महामाणासाताम् ( ताण. २०. २. ५१० ) जपिला + भैस ब्राह्मणा ‘भाषामाणा’: वाम्यावहारं दुर्बर्त्तवः:

+ “स वेदीपात्रेप्रातारुनावे पुरा परिषारणगाहा ग्रामा व्यवस्थिति, चक्षुवंसि येव संज्ञेद्रोति, होिये स्वयंवर्”—धारिकार्णनमे: समव एवतिर्वर्षित:।
+ कोभागमाणासात वेन षो. ४.४.१. जाताता; “त्यजायसिमी ग्रामा वार्षः, हेये
‘उपासे’ चमिचे तिहसि | तदनी कवित्वकामिणी क्रान्तच्या काथिंचितमणे प्रातरुगुवाळोपारपालकूडे ‘मायामायें’ वाम्यवहारं कुम्भं प्राणस्वं हस्त याका मेतहुयाच—“चर्चा यजुर्वाची नम्नतमः”—प्रति ; कलिंपसामाना एवं यज्ञभाग मनारिं गत-बले प्रति।
तथा शति यथा चोरे कवित्वकामिणी नीतियें पार्थ सचु:चर्चं कह भक्तिरित्येनोतै पदेनें ‘यन्त्र’ मागेन ग्रहणू खेंस्’ सूची पतन् ‘भोती’ गितवरा मेति ; यथा वा कवित्वकामिणी भूमी मधुर्यमार्गानी खेंस् प्राप्ति ; एवं मेन मोनरहितेन प्रक्षणा लुकः स यथो खेंस् खेंस् खेंस् ; तथं यज्ञभेदस्य ‘उपास’ पदार्थह यज्ञमार्गानी खेंस् प्रस्ति ॥

पदं पदं वाम्यवहारं वाच सूक्ता मीनं विचरते—“तबाद्व मद्यो-पालये प्रातरुगुवाळो वाच्यमयं क्षाकोप्रक्ष्यायशयोंचविषयमुदुपाक-खेंसू यवनायेतौ कथाने प्रसत्तिकारार्थीं भवति वा यथा सिद्धार्थ समस्तकार्य तेषां सहव्यक्तार्थीं एवं ख्यातः ; तथावभवतः पार्थ गुस्सो यज्ञभक्तव-तत्त्वजानी ग्रामत वर्तिनानी न विषयं अधिकर्षे स ग्रामतै न विषयं,—
यज्ञवार्षिक मद्य यज्ञमार्गो न विषयं” प्रति। यथा नामिती बाचोप्रक्षिप, ‘तबाद्व’ मद्या प्रातरुगुवाळोपारपालकूडावे ‘वाच्यमय्र्’ मीनी स्मात्। बिंती वाच सिद्ध तदुस्ति, तदुस्ति—“उपासयायस्यावैः”
पदार्थे: ‘शा एवेनाद्व’ होमतमसारिप्रक्षण। तथा प्रवानान-
स्वेतेशु विश्वामित्रजया 'उपास्केषु' पञ्चमाकलेशु संज्ञु 'श्रीहे'।
हस्तमा समासिकारशीला चेय सुगस्य, तबसामासिकर्मण, वायु: स्वादिशलुभते। 'चर' चर्ग्यां याबस्मानि चार्चां-कौशिकी शास्त्रहितानि चति, तेवामु 'चा वष्टक्ष्यारासु' वीव- डितिमकहारुपर्यन्तम; तत्त्वकामारुपर्यन्तते' तदा तत्स्वार्थयम एव खासू। तथा वर्ति 'यवजमयतःपात' पादहिस्तेत: 
युज्म: 'यन' मागेन गयानु 'न रिष्टति' न विन्यास्ति; तथा 'धम्मयतमकं' नवाद्दोपरपी रतो मागेन प्रवर्तमानो न विन्यास्ति; 
एव नेय समिना प्रवस्या बुधः स यमो न विन्यास्ति। यष्ठत 'परिति' विनायामाव मतु यदमानापि 'न रिष्टति' न विन- 
याति ॥ ॥ ॥

प्रति श्रीमालायामालावितापि माधवीये वेदार्थरूपाये
ऐतरेयमालासि पञ्चमायामालायां पञ्चमाध्याये
( पञ्चमापाणिये ) पस्तम: खान। ॥ ॥ ( ३२ ) ॥

॥ चर ग्रामः खान: ॥

तदाहुथयं धान्यसु + से श्रीमालायामालाय भाषू- 
तोऽसूं श्रीविविलिंच्यथे देशि नायस्य उद्दसोभिः

* बधार्यामान, सामालिनम्परामान, चार्चायामान तिति चौधि पञ्चमायामाथि।
+ "चानु" ॥
प्रवर्तकः महाविद्यालयम् प्राचीनस्य याचिकानूपि उपलब्धिः
किं विदेश चन्द्रे ग्रन्थानि दृष्टिश्व नीवनम्
स्मार्ताद्वापि वृत्त ब्राह्मणा नस्ते स्मार्ताद्वापि वृत्तं
विशेष नै ग्रन्थानि क्रियारूपम् नात्वय द्वितीयो यहूँ
विष्णुनाथ ब्राह्मण शिष्यानि राज्यालिङ्गम् करोति यद्य
श्रद्धा तत्क्रिया वृत्तार्थभावं एव श्रवणीया मूलविज्ञा
सब्ति यद् ब्राह्मणः नेत्र ब्राह्मणः पादिकाआ मितरेवा
सब्ति मूलविज्ञा तत्क्रियानि वचन वृत्तं पादिकाआ
* सादृश्यार्थम् यदि च विद्यमानो यद्यविज्ञाताः सर्बव्याप्तः
मनोव्याप्तः एव निवेदयने तत्क्रियानि वचन वृत्तं
पादिकाआ संबंधितम् 'भूतित्व ब्राह्मणः गार्हपत्य बुधुत्साद्वादादि
बुधुषो भुव ब्रह्माणीश्वरः' उपवासायपुष्पवनम् वा विवेंद्रश्रेष्ठां
श्रद्धा तस्य स्वायतः खचिधानीथेयो यद्यविज्ञाताः
सर्वव्याप्तम् भूवभुवः श्रार्थित्वां पनुद्देशाहनीयम्
एव बुधुयाला 'दमसंपता भोजप्राप्तस्य कोष चार्य ब्राह्मणश्रेष्ठोऽधामः
प्रभासारणितम् स भूतित्व ब्राह्मणः प्रातस्वादवे
ब्राह्मणिन्द्रवल्लः * सुधै मिति भूव वृत्तं माधविन्द्रनी
सव्रीि ब्राह्मणिन्द्रवल्ल सुधै मिति महतित्वमृतिर्वावी
ब्राह्मणिन्द्रवल्ल सुधै मिति भूवभुवः खचिथुक्यो
श्रार्थित्वम् वा एव वित्तानि वा ब्राह्मणिन्द्रवल्ल सुधै मिति ☞

* "राष्ट्री" ब्र, न, च।
+ "ब्रह्मणः" ब्र। एव। निशिवर्षापि।
यदासेनेन्द्रपुर सुधा विलितेनो वै यस्य रथरो चरचा
देवता सेन्द्र मेव तदुब्रोत्तरो करोतीन्द्राम गारिश्व- वन्त सुधा विलितेनांसत्तािह तदः
॥ ५ (७४) ॥

॥ ईतरेयाश्चर्ये पञ्चसमपसुधिकारां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

थष ब्रजणः काशीत् कार्तिकशंकेवावशिष्यां चोचा सुभाव- 
यति — "तदाधुरयुद्ध मरागे वहोशासरारेका भातुतीम् होषी- 
दिकार्यबने दचिष्ठा गोयता दुगाशिष्ठा दुभुजाेने वन्यमुणि भे 
उम्बोश्चे यामुश्चे म दृति दरीते, विंशिसेव वषुद्वे ब्रजाते दचिष्ठा 
नीतो खलनाहितेदेव हतरा दृति"—दृति। 'तस्य' तत्स्थतः ब्रजग्रिं 
भोव माहः। किं भोव सिति, तदुपन्— यजसाचानाज्ञयथवे यदा 
दचिष्ठा 'नीतो' प्रदीप्यन्ते, तदानि यजसांनाय भविष्ययः— 
पराशिर्यं: 'से' मदवं 'प्रहलाद' ध्रुवार्यावादीणिध्रुवी, तथा 'से' 
मदवं 'प्राप्तिस्तु' श्रीप्रचारं खत्तान, तथा 'से' श्री मदवं माहुती: 
'प्रहोक्त्र' सत्वाविनित। यहोस्त्राते दचिष्ठा गीवतैः, तदानि प्रय 
मभविष्ययः— पदी चहाता 'से' मदवंस 'दुगाशिष्ठ' चोहाबं 
खत्ताविनित। यदा ध्रो' दचिष्ठा गीवतैः, तदानि मभव 
मभविष्ययः— पारं ध्रोता 'से' मदवंस 'चन्द्रवेष्ट' वुरोयुक्त्यासर्वां 
मतुचरम्भ खत्तान, तथा 'से' मदवंस 'प्रामणी' चंचलं खत्तान, 
तथा 'से' मदवंस 'बुधाचीदु' यांच्या नृत्तविनितात। ततां तेन 
मनि नारं कार्यं खुला यशादु दचिष्ठा ददाता, तथादु गारिश्वैपि 
तश्चले कार्यं खुला दचिष्ठा ददाता। तथा सिते 'विंशिसेव' 
किं नाम कार्यं 'प्रहलाद' खलते श्रीब्रजभु यजसास्त्रेन दचिष्ठा
नीयते, ‘चाहानिवद्यकाले्’ च वधवा वि मर्य गंगवाय गंगाट वधवानं हृदेत्? एतस्मातुस मन्ति चोबाम्।

तस्योतां मात—‘यज्ञसः त्रैं भियप्याद्र ब्रह्मा; यज्ञाचारी यज्ञसं प्रज्ञाओऽि चाला हर्तित’—दृष्टिः। यो ब्राह्माचि, एष यज्ञसः ‘सिष्यु’
विक्रियय:। ‘तत्’ तांताद् कारणाद् ‘यज्ञाचारी येषां चाला
यज्ञाचारानेत्रवेगाम शमिलिता, दोषांग हर्तित; तांताएकाचितिकारिलाद्वं दृष्टिसाया चोबाय एव॥

पघनानसििप्य ब्रह्मापि ब्रह्माचिनः दृष्टिसायिष्यतिः—‘पश्चो यदृ
भुविष्यनायुक्तारा ब्रह्मानं चेद्वेलथर्लिभ्यं करोति यदृ ब्रह्मा; तांतादु
ब्राह्मार्धा वा त्येष्या दत्तेषां मुर्लिभां मन्त्र पाण्डा यदृ ब्राह्मान्य मेव
ब्राह्माभाषां भाषां मित्रेषां शलिभां’—दृष्टि। चिव यो ब्राह्माचि,
‘भुविष्यनायुक्तारा तधोषानेि मेवेद्वारभुगतेन गाद्वालि
प्रसंवधुपू ጪ’ यज्ञाला तांतादु कारणाणार्लिभ्यं
करोति, तांताद् कारणाभुगतिरवाकानुभवाद्वं भ्रुतिति विक्रिययः
नाशा भविष्यति दृष्टिः चेव:। चिव यो ब्राह्माचि, एषः: ‘चेष
प्रथम मेवेद्वारभाषां मुर्लिभां ‘पर्यंभाघ’ वेदन्नयेन माधवः;
—वेदाव्रि धारान्य प्रयोगः वित्तथार्लिभ, स वा जीवतेवर्तिक्षिभिमान
वाचालिितिष्येव, ब्राह्मान्य तु मन्त्रकेतवानाभाव मित्रेष्यः, प्रयोगस्वभाव
वसाम्य एव। चिव मेवेद्वारिि मेवेद्वारिणिभ श्रीमणितिष्येव। ब्राह्मान्य
ब्राह्मान्य मेव मन्त्रवाहीमयमानः, ‘दत्तेषां मुर्लिभां’ देवदैविणां
वाचालिकेिमयमान मचस्यः; तांतादुपकाराबुख्यं सिं युिवर्तम्॥

वाग्नात्रिमाविचित स्वामि तत्वपूणत्र ब्राह्मी परिश्रितः—‘तांतादु
बान्टि यद्य क्रम कर्त्स याचि: स्यैवाचि यज्ञुष्टि यति सामस्तोऽयपि
विधाता वधवापाह, ब्रह्मान्य एव निवेदयते; तांतादुति यद्य क्रम
धार्मिकवति, भूरिति ब्रह्म गार्भपथ शुचुवादः; यदि यजुरे सुव ध्वाकामीलावे स्वाचार्यपाच्ये वा हेरविषेनु; यदि सामति, धरिति ध्वाकामिलावे; ध्वाबधिमता सर्वावापास भुवंवः खरिति वर्णं चनु- द्रुकामात्रं पन्यां जुशुयादः ॥

ब्रह्मयाद व्रणे ब्रह्मार भवति, यजुरे सामणि सर्वावधिकारं परिष्ठ्वं यज्ञवल्लोति, सक्रास्याकारं दिन्म: विस्वित् वेतरां भवेन, तदानी सितिरे सर्विरे तस्मि ब्रह्मे एव तदैव निवेद्यांसे; ‘तस्मा’ तर्ते नवदिन्तलात् च ब्रह्म शुक्लितप्रकारं तस्मात् प्रायः शुक्लितां जुशुयादः ॥

ब्रह्मयाद: कार्तवां दर्शयति—"स प्राचिनोपालके झोंटो धार्मिकम्: प्रासादिरिति, च भूरिति ब्रह्म गार्भ- सवने शुचुवादिन्द्रवन्त सुवः सिति; भुवः द्रति सामणिने सवने शुचुवादिन्द्रवन्त सुहः सिति; खरिति ब्रह्मानिलावे शुचुवादिन्द्र- वनं सुवः सिति; भुवः खरिति शुचुवादिन्द्रवन्त सुहः सिति ॥

ब्रह्मयाद: दोऽवे ‘चर्चारे’ प्रासाद वनुमुनाते सति ‘प्रयोगा’ चर्चारावने सारिच्छ प्रथमस्य प्रथमस्य भागमाता प्रस्तुतनामस्य फलिकूः, ब्रह्मार्याक प्रथमुप्रा वर्गे मोक्ष प्रार्थयते । ‘ब्रह्मयाद’—द्रहादिरितम्: । हे ‘प्रासादः’ पर्याबं प्रायातनल्य भागापणस्य कारः: । हे ब्रह्मयाद्! तदुपयोग्य एवं द्विषोमाः द्रति । तत्स्तेन प्रार्थिती प्रथमा भू:—देवतां प्रथमां ब्याख्याति शुचाः, हे भद्दाताः: । ‘चर्चारे’ द्रहादिरितमुतिपाः

तन्त: ‘सुवः’ दोऽवे कुष्ठिति शुचुवादः । एव मिथिरवापि योक्षम् ।

ब्रह्मयाद प्रयोगात्मकमस्य सार्थाभिमाय दर्शयति—“स यदाहे- न्द्रवन्त शुचः मित्स्येन्द्रे वै यज्ञ, दन्ते यज्ञसहो देवता, सेन्द्र भौव तदु- श्रीम मयोक्षाराजान मित्स्येन्द्रदाह तदाहः”
हृदि। 'द्वारा 'इस्न्योल युध निर्मिा' यहां कार, तेजस्विनीर इच्छाते— 'द्वारा' शौभ्राग: 'ईन्द्री वै' इन्द्रूस्स हि एव, इन्द्री बी तथा श्रवस्य देवता; धरति: 'तुम्हारी' चामागे किंवाव-माफ मुखां 'देन्द्रम' इन्द्रस्वर भेद करोति; ईन्द्र मुनितम, इन्द्रात् 'मा गात' मानगण्यत:। तमात्त्र हेच ज्ञातार:। युवम् 'इस्न्योल' इन्द्रविश्वयं पर्यावेशित, 'प्रयं भूला लाभम्। 'हृदि' चलेनेव प्रकारेव 'मादा' चरुनामात् ब्रह्म 'तद्र' वाक्य मात्र।

वप्पासूनःऽहर्षयायपरिश्रमायार्य:।

हृदि शीम्मक्षायःचारायेचरि माधवीये वेदार्थाश्रये
ईतेरयासाश्रयस्य पवमपविकायां पवमाश्रये
(पवमविगायाये) नवम्: कृष्ण: ॥ ८ (१४) ॥

वेदार्थ्यश प्रकाशन तमो ज्ञात: निवारयम्।

गुरुबीन्दुतरी देयादू वियातीर्थमोक्षः।

हृदि शीम्मदासादिराजपरमेश्वराविष्कारप्रत्यक्षसा श्रीवीरुद्धमुहम्मदसामाराज्यायुग्मसरमाधवायायादेशतो
भगवायायायेचरि विरचिते माधवीये 'वेदार्थप्रकाश'नाममाधे
ईतेरयासाश्रयस्य पवमपविकायाय: पवमाश्रय:।

• बच्चासूये नव खस्ता: कृष्ण; तत्र प्रेतु पुरुष चप्पीतेष मायामूलः, तत् च तस्य कल्पिताविप्रयत्वार्थमात्र निर्मिा सामात:नमी:; कृष्णवे: नमान्तियायिपदे तववः; शाक्तवादीयाय वाराौधिपः परादावशित:। ज्ञातवायियायतीवायायम् पवमपविकायाया—

लघुवाच रुद्रा विकृतायादितु पथावकृत विकृतिश्रम:; मायावायियायिपदेशतु "प्रय्य मात्रः (१२.१२.२)." द्वारावश्यकः दुःस्कारीनीप्रति रात्र:।
विलये वै पशुं (१)। गीर्दं द्रम्यं (२)। यद्या एति च प्रेति च चरवारिं (३)। यही समानोद्धं चत्तं (४)। उपराष्ट्रवृत्तियं नवं (५)॥ ५ ॥

विलये वै हेवा, हेवासुरा वै, सच्च त्वं जम्मू, बहुन्तु खलू वा चरवारिं ॥ ५ ॥

॥ प्रति पशुमपक्षिका समासाः ॥

# १, २१, ११, २२, २२१, १२१, ४० (४-१०-२-६-६=८४ खो)।
+ १, २१, २२१, १२१, ४० (१०-१०-१०-२-६=८४ खो)। सात २२१५४० ॥ ५ ॥
|| ऐंतरेयबाद्धार्यम् ||

|| पठ बष्टपक्षिका ||

(सप)

|| प्रचमाध्यायः प्रचमः चकः ||

|| अः || टेवा ৎ वै सर्ववर्ती सचं निषेकुलिषपार्मानं नापवारे 'तान्होवाचारुवः काद्रवेयः सर्पः फूविरसन्दश्चेस्ति कै वो होषा सङ्क्ता तां वो वर्त वार्षिक पार्मानं सप्पिनि च दृष्टि ते ৎ तथेषु सुस्विंद्रां ৎ ख्या स मध्यक्रिये मध्यसनिन्दिन एवोपोदस्य हृत्र रास्योधिनिष्ठिति तत्तवान् मध्यसनिन्दी मध्यसनिनि मध्यसनिनि एव रास्योधिनिष्ठिति तदनुकृति स ৎ ख्या वेनोपोदसप्तसात्तवांत्यश्रुवंद्रोदासपर्शी नाम प्रपुद्रितं तान् ৎ राज्य मद्याध्यायाः ते दृष्टराशी विषो वै नो राजान मम्बैने 'हस्तार्श्वोपिज्जावायुविविधाबन्धीति तयोति तस्य होष्ट्रोपिज्जावायुविविधाबन्धी नामसूर्यादृश्येष मेव परमेः रास्योधिनिष्ठिति तदनुकृति तान् ৎ राज्य मद्या मेव चकारं ते होषुः शेष वै नो मलेश 'रास्योधिनिष्ठिति हस्तार्श्वाया-
भिक्षुंगभिमंक्षा सा पृथ्विचालेति तत्थेति तथा घायाभिर्मंक्षा मापपूच्छक्ष्टिहैनां न मद्यामकार
तदान्याभिर्मंक्षा घायाभिमंक्षां शाखावा एव ते व पापान मप जैवि़िे तेवा मन्वपहिंििं सर्वः
पापान मप जैवि़िे त एवे पुष्पपापाहणों हित्वा पूवीं जीविं रविं नवेिैि प्रयाण्य पापानं हर्वा एवं वेदूः || १ ||

|| चीरेिेखाय नमः ||

श्राविषिनों पया: प्रयाणा तदोषनापरतिविनिन्द्वित्रि।
तस्रा प्रयाण्य नुस्तिच्च स होमो ब्राह्मिी ब्याह्तवोप्यशीितः || १ ||

ब्रह्मा: काष्ठविधििन प्रावलुहु बुद्धिः; तस्रा निषिद्धिे कर्षिं # विवातु सुपापान माँि—'देवा १ वै सर्वपूरो सर्व
निवेदते ४ पापान्म नापांसिे र तांवोवाचाबुहुः काण्येऽिे सर्व
खाि्रंिंक्रान्दिका वै वीििा श्राता, तां वी एवं बारवािि प्रापान मप इनिष्म्ब दिि; ते व तवेलीलुसिवसं ४ ख ए स
मध्यिनः मध्यनंि्न एवौधनसपं ्ृत्यान्य भिर्मेनिे'—हर्व।
पुरा काहाविंदु देवा: 'सर्वव्यास्येिे देवविषिणेिे'िे 'सम' विधिशेषदिशुधितवसः। 'ते' देवसिण नैिैि सखीिे 'पापान्म' दारिज्जेिे
हेतु 'नापांसिे' न नाथितवसः। 'तांपा' पापययरहििानु
देवान्म 'बुहुः' तताम्या: कर्षितिरागलोिोि। कौव्योबुहुः?

# "तत्वितिर् नाथिे ग्राहमनं प्रपुते"—क्य्यामी वातिे ५.१२ खः ५०।
† सांहारा दाखिे २५, १२ द्रष्टव्यम्।
'कांग्रेले: काहुनामागारिशा: खिया: युत: ०, 'सपः:' सर्वजातीय- देशाराती, 'कांग्रेले: पठोज्जियाराष्ट्री 'मध्याधिक [ कारोज्जियातु- स्वत: दर्शनार्थ: ] मध्या "प्रत्येक वदन्तु प्र वर्ग वदान्तु"—दधारित- 
घ्राश: ( $० २०. ७४. १० ) द्वारा। तेनारुङ्गीनि तिष्ठु सुख निधि, 
तदुत्तरे—कशी देवा:! 'एका वै तो होता' एकौ वौळे दीर्घरात प्रकाशी, 
कशी वृष्णावाश: 'भक्ता' नामिनीता, तद्यौगिके पाण्याची 
नारीकः। 'ता' किंगा 'व:' युपद्य वर्ग कारावाशी, घनस्तरे 
पाणां युत मध्य सफारिन्द्रके। 'दृष्टः' एतद्विवाक्ता देवा: नामीङ्कुः। 
तत्तः 'शः' पुरुषः: 'नेत्र' देवाना सर्वे प्रतिदिनं मध्यमिनि समय 
एव 'तती' चमोङ्गम चमुङ्गा: समावङ्गम। अग्रात च व येको- 
स्मिरणार्थ: 'चावाशा:' पाणाशा:। 'शक्ति, तानु पूर्वीसदन चललेन 
चमिनीतिः' प्रभुति: लुङ्गि मत्ता नागाशा।

दृष्टः भावस्य अस्विन: वस्त्रस्य भावस्य मन्नधार्मिक 
विवेग:— "तत्तान्त मध्यमिनि मध्यमिनि एव भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो भावस्यो
पंबुद्ध संतान, चौकास्विचा उठवती—"व ह या वेढीळे-
दार्शवत्सलावेगत पंबुद्ध दासपंच नाम स्पर्भिक्षा"—हर्षत ते ह य
तु पंबुद्धः सर्वेंधे महर्षिः, वेन माधे ‘श्वेतदासपंत’ तत्त-
समोऽऽ धर्म विबलाचारायत, ‘तत्त’ तत्वाचे देवे ‘एतार्थे’
हुळानी मधी ‘पंबुद्धदासपंच’—हुळनेन नामधेयेचे युक्ता ‘प्रपत्ती’
मार्गाधिकृतः। प्रपनाते गमते जननी यज्ञे प्रपत्त।

पञ्चामिरक्षणः प्रावीज्जल चातीविश्व नेष्वेच्चन विषयसे—
“तानू ह राज दद्धार्कार; ते श्रीपुराणीविवेचे वे नो राजान
वेछेते, ईश्वरोऽऽविष्वाणाविष्वाणिनीये; तत्वेति; तसे
श्रीपुराणीविष्वाणाविष्वाणालुकारावृही ने पर्यंत वास्तो ब्रम्हयु
दग्धिकृति दद्धार्जित”हर्षत। चावळा मर्मिवर्यां मंदकाचे संपूर्णे
चंसवंचने सत्द हत्येका यविविष्वाणिनीये जोमो ‘राजा’
वंशावणः, सख मधी विवेचे दणु, ‘तानू’ महोविवर्तिनी देखणे
‘दद्धार्कार’ चंसतानू प्रवासानु जत्वानुः। तस्मातः ‘ते’ देवः
परसः मिदु मूः;— ‘चापुराणः’ सर्वपूर्णय मंदको ‘न:’
पञ्चामः राजान विष्वाण भवेचे ते इति मेतकाम्याच; अतःत्तरविष्णुः वेनविवाचे‘चापुराणिनम्’ चंसवंचने कार्याक हर्षत
विशयविवाचे तन्: प्रदश्रित तस्य सुख मुखीविश्वाणिनी वेष्विला तद्दीय-
चंसवंचने जत्वानुः #। चंसवंचने हँतम, तस्मात्लः
कोणं च चापुराण नेन ‘पर्यंत’ परितो मुखे वेष्विला ‘प्रावळः’

# "चंसवंचन चापुराणीविष्णुः प्रदशृंगः। तद्विष्णुदिवः प्रतिविष्णुः, मि: प्रदश्रित चंस
पुराणे वेष्विला, यदा चार्यांगविष्णुवास अर्मिविष्णु राख्याग्रिताम्बाणः"—हर्षत धारण
चरणों ४. १२. ६. ७। वः १ साल व १५० प्रसूः दद्धार्कार।
वेदविश्वासातृत्व पवाराणांनी परमार्थवाचनसंहित्यात्। ‘तत्त्व’ तत्त्व-प्रकृति शास्त्रां यदाचं भवति तत्ववीणीतां ग्रहणात् वेष्टन्यम्।

चतुष्टाद्वासून: पूर्वाळिकालाब्रम्भ विषयात् — “तात्रू ए राजा मद्धया नैव प्रत्यात्; ते हृदिृष्”—स्म वै न सम्बन्ध ग्राह्यानी भमन्त्रात्, ज्ञात्साधनं ज्ञात्साधनं श्रवणमेति; ततःतः

तत: स्नातां ज्ञात्साधनं श्रवणमेति ज्ञात्साधनं श्रवणमेति। तत: स्नातां स्नातां ज्ञात्साधनं श्रवणमेति ज्ञात्साधनं श्रवणमेति। तत: स्नातां स्नातां ज्ञात्साधनं श्रवणमेति ज्ञात्साधनं श्रवणमेति।

चतो मनसा-सम्मन्ते विनेषभासानुज सुभद्रार्थि ज्ञाते, ‘उत्त्’ बहु वेष्टन्ये। चतो मनसा-सम्मन्ते विनेषभासानुज सुभद्रार्थि ज्ञाते, ‘उत्त्’ बहु वेष्टन्ये।

‘बश’ बहुतुः ‘सम्ब’ वृतेन् ‘शार्मिपि’

“प्रामाणिक सम्बन्धते” — द्वारादिविष्णुविंशति: ऋ “पाराशुराम” (“हरि सम्बन्धो” — जनता (:) वाचार० २५।) भावः: सम्बन्धो करवाम।

तथेष्यत् च च रेवा चौराज्यते तद्वै चकुः: “तत्” क्रमार्थबब्वांतृतू

तदुपस्य विवेके बहुत ‘यतानु’ रेवा सोमिताराजा ‘न मद्धयाभासकार’ चालान्ते नाशतारत्मू। तद्भवान्तारारामजुः विवेको बहुत “सम्ब”

शुद्धम् बहुतपि “प्रामाणिक” — द्वारादिविष्णुविंशति: (वाचार० १२१-१२५) 

भवन्द्रपालू: सम्बन्धो सुभद्रेः, चतुष्टाद्वासून: पापार्थसंहितां दर्शयति।

“तस्मि बापारण सप्त जश्वांश्रे, तेषा मनसा-सम्बन्धते सप्त: पापारण मनसा-सम्बन्धते, ते तस्मि उपस्योपस्यापि हिला पूविं जीविः लघुही नवेवेक भवानि” — जनता।

तत: रेवा: चौराज्यते निवेदनां भवन्द्रपालू दशानांदेरतस्मि “पापारण”

# “प्रामाणिक सम्बन्धते दर्शयति” — जनता (वाचार० २५।) ३५५।
नामितवर्तमान: 'तीव्र' देवानाथ 'सप्तर्थ' पापविभागम 'शतु' पवारू प्रयुक्तमाधिकार: समप: 'भोगः' साधीय पापामं नामितवर्तमान:। ते समप: 'सामर्थ्यवर्ता पूर्वसिद्धा' जीवो लघु गृहि 'गत्रेव' गृहग्नवेय लघु गृहि 'प्रयणि' लघुव: 'प्रयणितः'। 'तत्त्वी गृहग्नवेय गृहीतः' समप: 'पापविभागम दियुक्तम्।' शदीः प्रयणितः 'स्वप्न पापाम्यं झटे य एवं शदी' –प्रतिर ॥

&lt;


tद्राहः: 

तदाहः विद्यमानपरिमितिभिरकारणात् शतेनेवाचः: 

शतायुः पुरुषः: शतवीरः: शतेन्द्रियः शालुणोवेणि 

तद्वर्ती द्रवणे द्वाधि चयिसङ्ख्या वेदान्तनवि 

विशेषात् वै स देवानां पापामो चयिसङ्ख्यांविशेषात् वै 

तदाहः द्रवणपरिमित्याभिरकारणम् परिमितिः वै 

प्रतापति: प्रजापतेर्वा एथा ढीलाः यदृ वायो- 

तीर्था तथा संवेद कामा भवव्यान्तो य व्यायमः 

तदाहः द्रवणपरिमितिभिरकारणात् शदीः 

स्वभावम् शरस्वतिभिर्वाचः एवं वदे तदाहः परिमितिभिरकारणात् यथा।
चतुर्भरशालः पञ्चशालः चक्षुशालः द्रुति
तदाष्ट्रक्षः न तद्वक्षायते यथ यत्र पञ्चशालः नो एव
tदवक्षायते यथ बद्धतरशष्टरशरो वि तथा
क्रियासित चुंबारः चहुः तथासारावः क्षिरदश्रेष्ठः
एव रविमित्योव वै पुष्पिकसु दुष्पादः
पश्वो ग्रंजमान नैव तदृ दिमित्योव चहुः
ज्ञातु पश्वसु प्रतिलोकपयते तस्करशुश्रेष्ठः
एव रविमित्योवसर्दस्तरस्यन्मद्विन्दिन एव
ग्राह्यो द्विभक्तीति कथ महेश्वरः
सवन्योनरिष्टुं भवतीति वदेव गायत्रीभिन्नभित्तीति
गायचं वै प्रातसवनः तेन प्रातसवने यथ ग्राह्तीभिन्नभित्तीति
प्रागवतं वै वर्तीवसवनं तेन वर्तीवसवनं एव
मु वा दृश्यociety मध्यत्तिन्द्र एव
गयावो द्विभक्तवत्
सर्वेषु सवन्योनरिष्टुं भवति एव एवं वेदं
तस्करशुश्रेष्ठं सम्भोज्युवेदवायुक्तं: सम्भोज्युवेदवायुक्तं
क्षिरदेशं पत्ता सम्मेधितः प्रतिपद्वत् द्रुति वै
ग्राह्यो ज्ञातीत कसमेधितं वा तस्करशुश्रेष्ठं
मस्मेधितः प्रतिपद्वते।॥ २ ॥

चतुर्भरशालः समिद्विगतानां सर्वं संख्यां विधिः
"तदाः कियतीश्वरभिन्नयादिति, श्रवणेलाभः; ग्राह्यं
पुष्पादः"
पत्रवीरे: शतकिन चारुबेंजें तद्दीरे प्रज्ञे दुःखवि”-प्रति।
गतधार्मा काळु गाडीयु सचारादिक्यवां सत्कार्यरूपम् ए 
गतधार्मा; ताभास्काना मृणां पाठेन ‘एन’ यज्ञमार्ग 
दीर्घासुधारितमें अर्थवि।

पदान्तरं विक्षण— “तयक्षिंगता रेखानुश्यकिंगतो वै स 
देवानं पापणी स्वाध्यक्षिंगते तथा देवा दृश्यते”-प्रति।
क्षया ‘पयक्षिंगता’ क्रमां तयक्षिंगकाल्या चमक्ष्य देखकुः।
तद्भवे दुश्चक्ते— देवानो समाप्यवि या तयक्षिंगवदिन्, कथा: 
काशाखु ‘स्य’ चलुः पापणी ‘पपाणु’ विनामितवासु। ‘तख्
‘चलुः’समीपखा देवा: ‘तयक्षिंगहे’पाठी क्षयः, एकादश 
वेक्रा, हायाहिता:। प्रजापति, विकाक्रार्थंवें देवसम्बा 
कुर्वत्या।

पदान्तरं विक्षण— “चपरिमिताक्षिंगहत्यादपपरिमिति 
प्रजापति:। प्रजापतेवा एवा होवा यदु चावश्वातीवा, तत्स्यं बेवे 
कामा चावश्वासे; च यदपरिमिताक्षिंगहत्याबिहीनति, बेवेवं कामाना 
सहवे”-प्रति। पदान्तरं विक्षण— “परिमितिका। प्रजापतेव 
परिमिताददं चावश्वसवायवि द्रोहवेदात्मकाया: निवाया:। चर्जपतिनालहस्तनु 
कालु; तस्मां निवायां बेवे कामा: सापीणा भविष्यत; चतो 
परिमिताभिमितिधिव: सवधामासातीर स्वाधाते। बेवेने परमु 
विद्यन्त— समीप कामानवचम्बे य एवं वेदु”-प्रति।

* द० १ मार ९५५,५४०.६ द० १५। “तिर यह देवता प्रति मैत्रेया चरिया: हस्तीस्वर 
पांच चारुबेंजें शान्तिचिथाय; येऊः दुर्मुक्षासां द्वारापाविपित्वदे, कार्तिकार्य 
नामतिस्यनि”-प्रवादि रिद्धि २६.२.१.
वशयशिका | १ | २ |

२२१

वज्जितस्य पञ्चस्य मुखां दर्शयति— "सन्नादपरिशिष्टानि-
रेवाभिमुद्यात्"—द्रत्त।

प्रोज्यारण्य महिष्ये प्रकारविभेदं विचरे— "तदांशु: कथा
भिमुद्यातिलकराशि:; सतुरचराशि:; पञ्चाशि:; चर्चेमाशि; कर्क्षाशि: द्रति; 
तदांशु मं तदवक्षते ५ यथा पञ्चो नो एव 
तदवक्षते ५ यद्वरघ्नवर्तरशि वि तथा चन्दांशि
सु मुरुः, बजुः नित्याभाराचि शीर्षेवर्षेम एवाभिमुद्यातिः
हाया एव"—द्रति। 'तत्' तदांभिषे भ्रमवादिनि: प्रमश माहुः;—
जीन प्रकारेष्वाभिमुद्यादिति। खियन्ति: प्रकारा: सन्नादम द्रति
चाराष्ट्रायं ते प्रकारा उपवशेषे,— चर्चरोभिमुद्यादिखेिः
प्रकार: । प्रचर सबवायकारायाभिमुद्यादिखेिः। प्रचरषुतेिे
पवसारं बितीय: प्रकार: । पादेवसारं झटीय: प्रकार: । अधीिे
पवसारं चतुः । झटी समासाया मवसायां पञ्चम: । मृत्यु: 
स्वर्य विनाराषिे: । भंि प्रचर सबवायाम: चताचरषुतुरणविः
वामसः, चस दारे पारे पवसारम: बारोसिद्हेिे पवसारमः। 
चच्छवा झरात्या मृषसवायाम: । द्रति संभय: । तत पञ्चायतं
रायि दूमविलारस्विवेच एव लीलायः । कथ सिति, तदुष्यते—
यदसि ज्ञान द्रति पञ्च: स्वाति? ततु 'नाबवसायते' न सन्नभवि; 
चन्दांशि बिनाराजीप्रसन्नः,— चन्दांशि बिनाराजीसिे ववसायां खुरिति; 
ेन तु झरात्या मृषम सिद्धि ववसायरणिं पठिति। पादवशायाम:
पवेषिपि त एव दोषः । एणकाराचि:—चताराचि:—पववयोरेंतासातर 
मयज्ञि,— तथा पववहानाकारि कन्यांशि विवृतिर् । कथ 
विलेप द्रति, तदुष्यते— तथा समस्थरवशायापचि बजुः चराचि
'शीर्षेचु' विनायेऽः; सर्वताकारीमाति बिलादेिभावात्; तत्—
भयंकरं। प्रकाशस्य समश्च यथाच्छल्ल। नीलाकृष्णान् न कोपिन्
कोश: । तात्प्रायश्च मेव पच: सिद्धान्त: । प्रकाशयोऽहीलात् पदः-
द्ययामेवन्यान प्रतिषियां बेतत: समथोऽ
। शन्त शर्यांश्च प्रयाश्चति—“निषिद्धतानो वै सुङ्गवत्तः।”
प्रार्थण्यो यज्ञमान नेव तदृष्टितं शतुष्ठायुम प्रहतु प्रतिषिद्धायति;
पुष्पावर्धनं यवाभिषुकु —द्राति। प्रकाशयोऽहीलात्याज्ञमान-शाच्च, 
कर्मां पादचतुष्योपेततः द्ययामेव।
। भव श्रम्भविनः ऌषययोग्य श्रेयोऽवन्त श्रेयोऽवन्ताभाँ श्रेयोऽवन्त
“तदाव्यंश्च भविष्यस्ते मधुमित्र्द्विपूण ग्रावणीया भविष्यति, कब मके- 
तयोऽवणेष्या: सवन्यागीयभिपुत् भविष्यति; यदेऽव गाणिकीभिपुत्, 
गाणेः वे प्रात्येकों तेन प्रात्येकों, अब ववन्यागीयभिपुत् भविष्यति 
आगते वे देवीवर्धने तेन देवीवर्धने”—द्राति। “तत्रु” तात्प्रायस्ते 
प्राभ: । यथाज्ञमान शर्याय शाच्चतुष्यो तप्योगसब्धित्वाय
‘मधुमित्री’ एव सवने प्रावणा महिष्यस्त छोटोति, एवं खति भ्रेण 
प्रकारेष्य ‘पशु’ प्रावलुत्। प्रात्येकवर्धनीयवर्धनवीरमधुमित्र्द्विपूण: 
सिद्धताति प्रायत।।।।।।।।।
लक्षण यद्यायती जगतो ब्रह्म तददायवर्धोऽवणेष्या: 
सहजस्यस्याग्यभिपुत्रित्स्यकारम्। वेदेन्नम प्रयाश्चति—“एव मु द्रास्न 
सब्धिन्द्रर्मेव मधुमित्र्द्विपूण एव प्रावणी (भिन्नत: सवेंऽवणेष्- 
भिपुत् भविष्यत ग एवं बेद”—द्राति। “एव मु द्रास्न” ब्रह्मायथष्य प्रावणी-
अस्वतीक्ष्योहरायेष।
। प्रकारे प्रावलुत:। प्रकारेष्यां प्रयाश्चति—
“तदाव्यंश्च युःप्रावणायाम।”। गाणेशबर्म ब्रह्मायथष्य एता श्रेणी-
भिलित: प्रतिषिद्ध द्राति; सभो वै प्रावणोऽवणीया।” श्रेणितं ग्राम-
पदं समावर्धनेष्य एता। मधुमित्रित: प्रतिषिद्धाय—द्राति। “तत्रु”
तत्काल सुविधायें प्रभु माहुः। कब्रात् कारचाद्वयः सर्वनभावः
बल्हः समेयवेदः, न बृहासे, तथा समृद्धिविकसतरस्था उत्तार-
साहित्यर्यं श्रवेभीयः। तत्र गालि। कब्रात् कारचाद्व
प्रथमं चित्तम् 'प्रवधा' प्रावधा 'प्रत्येक' वाक्यं भार्तमं इति विविधा
महिषायः। तत्रेत् सुतरसः वेय भृकुः प्रावधा विदं समस्मिस्वमधिनी
विचारे, वेयं महांपुरुषः, महाजनं मिन्नि-वाक्यं स्वयंचिनिधि
प्रथमं चित्तम् वेयं प्रयवर्ती; तथात् 'प्रवधा' प्रावधा समेयविनिरपेष
एवं 'प्रत्येक' सलिलीयं मूः प्रतिपत्ती। ॥ ॥

इति तौमकाव्यावर्तकर्तिते माहवीः वेदार्थार्थाये
एतत्त्वावद्याः सुरक्षिकायं प्रथममाधवाये
( प्रस्तुतिकाये ) रितीयाः खण्डः ॥ ॥

॥ पच दत्तीयाः खण्डः ॥

बाघु सम्ब्रज्ज्वल तस्य सोमी राजञि वचः। सोमी
राजञि कृते सुम्भाज्ज्वल भाषायमि। यथा भेंडु
सुप्रभृवत् तेन वलिन्य यजमानाय सर्वानु भामानु दुः
सर्वानु भानु भामानु वाग् दुः व एवं वेदः तदराद्धः
किं सुम्भास्वायै सुम्भास्वायुि मिति वाग्विनिति ज्वया-
हायु वश च सुम्भाय चेति तदाहुरः कब्रातेनः
युमांसं सतं ख्री मिवाणमुद्रत्व द्रेि वारिध सुभस्करति ब्रुयात् तेनेति तद्राधुष्यंद्वन्दनेवेद्वेति सत्सुि चार्विंजयं कुर्वनि। वहिर्विरि सुभस्करति साधनं चतं बहवसिति वेदवं चत्कार सुमुहिरि च यद्योक्ते तिन्णास्मयतिनि ब्रुयात् तेनेति तद्राधुष्यं कुशातुरुरकरे तिन्णास्मयपासरम् साधनं इश्वर स च साभ तेषां यो बान्त्छध खासीश्च मुह- वन्त्यास्मयपासर साधनं इश्वर वं नो नेदिष्टाद् देवान् प्रस्थिति वाष्टिर्मेवेनं तस्तु खुर्भन्नन्यो वेद्य मेव तस्तु सर्वं प्रीवारति तद्राधुष्यं कुशातुरुरकरे तिन्णास्मयपासरम् द्रष्टिविशा साधनं इश्वर साभाष्टि तु गुर्प वा कपिभो धियं सुभ- वन्त्यास्मयपासर साधनं इश्वर वं नो नेदिष्टाद् देवान् प्रस्थिति वाष्टिर्मेवेनं तस्तु खुर्भन्नन्यो वेद्य मेव तस्तु सर्वं प्रीवारति तद्राधुष्यं कुशातुरुरकरे तिन्णास्मयपासरम् द्रष्टिविशा साधनं इश्वर साभाष्टि तु गुर्प वा कपिभो धियं सुभ- वन्त्यास्मयपासर साधनं इश्वर वं नो नेदिष्टाद् देवान् प्रस्थिति वाष्टिर्मेवेनं तस्तु खुर्भन्नन्यो वेद्य मेव तस्तु सर्वं प्रीवारति तद्राधुष्यं कुशातुरुरकरे तिन्णास्मयपासरम् द्रष्टिविशा साधनं इश्वर साभाष्टि

* "भर्षनिति" व ।
वाग्वेस सुर्वद्रश्नान्त दक्षिणद्राड्य एवं तदानि वचन सहायत: प्रतिशापायनि प्रतिशापायनि।}

इत्येकते वर्गांभिष्केव वट्पत्तिविवाहां प्रयणीतस्य व्याख्या।

भाष्मुम चलित: कर्त्तव्यं सर्वभाष्यं सुर्वद्रश्नान्त चलितं

तर्काम् निदर्शयति—'वाग्वेस सुर्वद्रश्ना, तथे वोगी राजा क्वच:?

बोनी वाजनि रूपीं सुर्वद्रश्ना माज्यति, वर्षा चेषु सुधारयेरूपे व्योम; यज्ञानाय वर्षानूः कामानूः कुँवी'।

सुर्वद्रश्ना-व्याख्या

'स्त्रावकुर्वर्तिताम चामुन्त'—वधानिंगितेन वचनी।

सा सुर्वद्रश्ना वाग्वेस, यवथेरूपे गतीं पेशसहस्री।

तथा: सुर्वद्रश्नांक्यं

प्रेक्षे: वोगी राजा वस्कानीयः।

तथावृत चोमकावाडूपैवः

चलितः: तस्मानवेषु सुर्वद्रश्ना माज्येणु:, प्रभानिंगि पठेशु-विरिः:।

वर्षा चोगे तदः सामान्यं कालिग्रेवूं तदस्यवक्षमार्दनेव

वमीपं मष्ठान्यक्ते, तर्देस्तताः द्रुस्तवः।

एष्यताभावेव यज्ञानानि

वर्षानूः कामानूः 'कुँवी' सम्पादयति।

वैत्तिव प्रचारं—'वर्षानूः

हारी कामानूः वाग्वेस कुँवी च वाग्वेस च'—व्याख्या।

प्रजीत्ययथा सुर्वद्रश्नां प्रचारं—'तदाधः चिन्त सुर्वद्रश्नान्त

सुर्वद्रश्नान्त स्थिति; वाग्वेति ब्रुयाद्—वाग्वे ब्राह्मण सुर्वद्रश्नान्ति।

'तत्' तव सुर्वद्रश्नान्ति मिगिद्रपे एव संबंधा नामां—

9. 'सुर्वद्रश्ना'-नाम विकुलस्य वर्षार्देशं एव; सौभाष्यांकं वेशं वितांसिकालाः

(तौ २५ २५.२५-४५)। तदप्रकारस्य प्रतिति, साहाययी यज्ञानां (२.९२.

२५।)। वास्मार्दिवस्मिनान्ताय तदाधः वर्षानूः पन्तिर्वति सनात्ने यज्ञानाः, अन्तर्वति य

मिलितम् (२५.२५)।

तथा सामान्यस्य यज्ञानां च उपथं प्रणम्वन्तिः (४.२५)।

सुर्वद्रश्ना-नाम-स्वर्णेदीर्दीलिंका नीतिविपि; तथा प्रायातिः: वाग्वेति च व्याक्षादि।

त्रायः २५
निमित्त दुःखानि; बागेवति तदुपर:। "बाचे"—द्वादि तदुप- 
पादम्। "बाँध" वेढो बाचे वागाम्बम् भव।। तत्स्थित्राय वेढे शुद्ध 
माण सहरूण वेदवाकम्, तच्छूरेष्म वाजु देवता; तथा तु 
धर्मनुसूची निगद्धु सुमोखानि नामस्वीरुणम्। पुनःक्रमःक्षाि- 
बंधक्यु निगद्धु सुमोखानि कृत्वा भवानबंधणामानि वापूर- 
विचित्रीयति।।

एत सबं प्रयोजाराम्यां दर्णायति—"तदाहुरश कलापें 
प्रमां नागद् फूँ सवि विवाक्षत दृषि। पाणिश सुमोखानि ब्रह्मातु, 
तेनेति)—दृषि।

पुनर्प्रिय प्रयोजाराम्यां सुमोखानाज्ञा गैधविवेय निगद्ध- 
यति—"तदाहुरशद द्वादि तदेव ज्ञान चालिन्यु कर्तीमि, बहि- 
वैद्ध सुमोखा; यज्ञ मनायत्वालिन्यु हर्षं महतीमि। वेढयां 
शरद मुळिरिहम्, यदेवेखारं तिष्काशघ्रीत्वी ब्रह्मातु, तेनेति।—
दृषि। भवेखुङ्क्षेत्रात्य: गैधविवेयो वेदिश्चर्ये गैधविवेयुर्व बुद्धि-
चुङ्क्षकाम्यो नामानि ब्रह्मातु वौधः; तथा 
दृषि शैव मन्यकारं 'चर्च' सुमोखानाज्ञा चालिन्यु वेदिश्चर्यद 
अलिन्यु हर्षं सवि चालिन्यु प्रमुः। तस्तेः मुतारस्,—वेढे: कावामातु 
'चलारम्' चर्चीयं पाषुम् 'बलिरिहम्' चुङ्क्षकाम्यो वेदेक्तर-
सागे राष्ट्रपति; तब, कात सुब्रम्याभारां वेदिमण्ड पव. दर्जन भवित्। यदादेव वार्षिकाद्वारे सुब्रम्य चारदेवे तिष्ठने सुब्रम्याभारां मान्यता, 'तेन' कारणे उपरावर्तातन्नो वचनम् ।

सुब्रम्याभारांत्रेको रूपम् प्रक्रियावराया प्रक्रिया-वृत्ति—"तदाहृत वस्त्रादुर्वेकारे सुब्रम्याभारां मान्यतीस्व-वयो वे सव मानत, तेवा दीये वर्षिं चारोत्त महत्त्वसुब्रम्याभारां मान्यता वण नो नैदिकादृश्यावणु प्रश्नकित; वर्षिं सेविं तवू ज्वर्णश्रीवरे बिंदी मेव तवरं श्रीरामचं"—वृत्ति। साहित्यिनीब्रम्याभारम्
परिवर्तणु सुब्रम्याभारांत्रेको रूपम् किं कारणम्? वृत्ति प्रयः। तस्रूढ सतारम्—कवियें रि पुरा दद मात, 'तेनाम्'
अर्थात महे ये 'वर्षिं' प्रतिमैृयन हट चारोत्त, तं प्रक्रिय महत- 

dये महें। सुब्रम्याभारां मान्यता, 'न' प्रचारां मध्ये लै यूए
'नैदिकादृश्यावणु' वयोहवणु देवतासोकाते: प्रसाराख्ये वनविकतम- 

dलातू देवणु 'प्रश्नकित' पापातुं समस्वारिक। एव वर्षिंसिव- 
लादद्वाराविुलदेवे तिष्ठं सुब्रम्याभारांत्रेको वृत्ति 'वर्षिं रूप' 
प्रतिमैृयन हट मेव ज्वर्णित। अवधारण नेमिगतपांसुब्रम्यरातु 

tवामतीवे वंते बें बिंदी 'सवं' निर्माणथं 'श्रीरामचं' तोषयती।

पयु सुब्रम्याभारांस्वित्तण्डि: समीपे द्रष्टव्यवेदणू हवाव्यवस्य 
प्रक्रियावराया निरापदतृष्ठ—"तदाहृत: सुब्रम्याभारां दृष्टां दृष्टि 
भवावनंमौति; हवा वा रूपां योषा सुब्रम्याभारा, तन्नू मिलयुं, 
तस्य मिलयुं द्रष्टव्याभारां प्रवाहम् दृष्ठि"—वृत्ति। तत्त तविं नुसुब्रम्याभारां 
विश्वे प्रवाह माहुः। 'पाथी सुब्रम्याभारां 'करभं' युहे दृष्टियां 
बला 'भवाजनित' समीप. मान्यता। तत्र स्ं बारस्य स्तिति
ब्रजनाथियाः। तवोद सुस्पन—योय्य अविनायलेक गीवमानः। व्रजः; श्रीर्व ‘तवा है’ सेवनस्मृत्यः पुजाप्रस्तूप एव। सुप्रसंस्कारः तु जीविकावृद्धिसार्वतेर्वाच्यायिन्याः। ततुम्बः मिक्षये भवति।
तत्र भिन्नात्मक ‘प्रजाये’ प्रजोत्तदायाः धनभाग्यान भिन्नस्या
बाहिनो भिन्नाः।

रुपार्थ वार्ताणायमनः कर्त्ताय विषयं—
“चर्चा पति वाजीरित्यस्तानीश्वरवति; ततो वै पाज्यात्म चेरंशिक्ष परेतस: विशिष्ठः”—द्रित। पाज्यात्मको यो कहिएँ; ततञ
मने ‘पराध’ मनोभावाय वाजीरित्य वयेत्। योर्व ‘पाज्यात्म’ परेत्
रेतस: खळ्पम्; शोकापिय रेतस: ‘विशिष्ठ’ सेवनम् ‘द्वारंशिक्ष वे’ अचि मनारेश रहस्ये जिये।
भत्तशास्त्राय वरुणायने दुर्गम्।

पुण्य पाज्यात्मको “कोमलार्बे बीर्षि”–प्रजेत महावश्वाय निविषित—
“नायुषसु बालरा; खंबा वा एव बदुवशाय
कारो निशेत: खंबावश्याय खंबावश्यात् बेवेतस: समूर्तं; तज्जाय एव
वशिष्यसु बालरा;”—द्रित। सर्वेष यद्य ववशायारुवशायारुवशायारुवशाय
चूळे; पुण्य तु पाज्यात्मतपेहे ववशायारुवशायारुवशाय एव एव, न
लितरः। तत्र रेतस: ‘खंबा है’—द्रित;। योर्व महावशायारुवशायोऽ
इन्सिक, श्रीर्व ‘खंबा है’ भावसु चमारिनेयः। ततद विषय च पाज्यात्म
तद्वशायन: रेतस: ‘भीतु संख्यायानि’ सर्वया समाति न बान्त
बीति चलिनेय सत्ताति भीतो भवेत्। ‘सर्वस्वितम्म’ चविमार
महावशाय रेतस: सेवणे चपलोडः समूर्तं भवति; ततार्धे
नायुषसु चुबानं। तताय यमानाजाय प्रकटिः—

* २ जैत १३५ २५ २४ ८३।*
“पारस्य विवेकानंद सारामणि ताक्षश भानवत्स्या:” —द्रव्य # ।

पप पारस्य औत्तराम्बने मेवें विवेन्द्र —“में हृदयः पाचारीग्रो
ब्रह्म्यवति; पारस्य विषय में नेष्टा श्रीम: पजोड़ी रेवी द्वारति
प्रवाहा भानिनव ततु पजोड़ी रेती द्वारति प्रवाहे” —द्रव्य।

योवण सामीह: पारस्य वन वजति, छोर्य नेष्टा: ‘द्वासे’ समीपे
पशुसीन: वर्ष मचबेंत। नेष्टा नामक नातिनू ‘पारस्य विषय में’
पजोड़ीवानीयः; “नेष्टा: पजोधी सुदानव” —अस्तें । नेष्टा प्रजातोरकान-
यन्दारा स्वभाववचात। पत्ता सामीपे मचबें श्वतितितब्यूँ
पारस्यः पजोड़ी रेति: स्वायवति; तत्र प्रजननाय सम्पति।
‘ततु’ तेनातुतुक्तम यज्ञानानीयाः ‘भानिनव’ प्रभुतुराध्ये वेष
पजोड़ी रेती द्वाराध्यात। तद्विप ‘प्रवाही’ सम्याति। वेषमें
प्रजननाय —“प्र भानी प्रक्राय पहरिवर्ण एवं वेत” —द्रव्य।

चेत सुभ्रामण्यावर विवेकानंद सारामणि विवेन्द्र —“विवेका चेत
सुभ्रामण्य वर्तिते; वाक्ये सुभ्रामण्यां विवेकावाध्य एव तदार्थì
स्त्र संस्कर्त: प्रतिभायति प्रतिभायति” —द्रव्य। विवेकावाध्य
नेष्टा ताता द्वारा: ‘चेत’ पचाँ चेतसम्वात्वें वसावते। सुभ्रामण्यां वाप्युपालत: विवेकावाध्यावाप्युपलंत: ‘चेतात:
समस्तीतेत्वाय निर्मां वर्ष ‘चेतार्थ वाच्य’ हरोररैतयो: ‘प्रतिभावरुपर्यंत’ प्रतिभितम स्वरूपित।

# चेत्य त्री उ. ४. १२. १०।

† त्री चों (४. ६. ५।)। “चेत सम्मानं — प्रप्रीतिहरणम तारी, नेष्टा: पत्रि
प्रहारां, वाप्यु प्रहारवर्ष: वसा जा पत्री, वीष्णु नेष्टा, निघुष्ट मेतेतु, जनजर्न
विवेन्द्र; प्रतिभायति नेष्टा पत्रिय, तदा प्रहारवर्षित:” —द्रव्य चेत्य त्री (४. ६. १२. १०)।
भृगवीष्णु समासारः

‘एतरेयानाम’

चतुर्थी श्रीमद्भाष्यशास्त्रविनिष्ठे माधविके ‘वेदार्थप्रकाशः’
एतरेयानामः बच्चपिकायं प्रथमानाथे
( वङ्गिमान्यायाये ) द्वतीयः चतुर्थः

वेदार्थप्रकाश प्रकाशिन् ततो हादेन निवारयन्।
पुरुषोत्तरायो देवादृश्विवजातीयसिद्धः

चतुर्थी श्रीमद्भाष्यशास्त्रविनिष्ठे माधविके ‘वेदार्थप्रकाशः’
एतरेयानामः बच्चपिकायं प्रथमानाथे।
॥ चतुर्थीयायायः ॥

(तथ)

॥ प्रथमः चक्रः ॥

ॐ ॥ तैवा वै यहः सत्वां तद्भवान्त्वानानन्दुरा पञ्चायतं द्वेशस्य मेषां बालिष्ठम् द्रवति तान् द्रव्य-ब्यत उपाध्यय तत्व एवं यज्ञस्य तनिष समनिष्टे ते तैवा: प्रतिवुध् मित्रायुधी द्रविष्टत: पंक्ति स्वरूपा मिषावल्लभाय मेव द्रविष्टत: प्रातः सवने ससुर-रचानं पाप्यते तथा तथा तैवा द्रविष्टत: प्रातः सवने ससुररचानकप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचानकप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते तथा तथा मेषावल्लभ: प्रातः सवने ससुररचान-कप्यते ॥
गती यद्य प्राविष्कर्ते देवाः प्रतिवृक्षेण ज्यामी उत्तरत: पर्यंत हलक इन्द्राणिभा मेवोपरत: प्रातः सवने 'सुरर- रचांग्ने पधूते तथैवेतत्तवमाना इन्द्राणिभा मेवो- सरत: प्रातः सवने 'सुररचांग्ने पधुते 'तथादैहक्ष्मा मध्यावात्' प्रातः सवने रंग्नातिनिभा ति टेवा उत्तरत: प्रातः सवने 'सुररचांग्ने पधुते' ते वा उस- रंग्ने उपद्या पंशुराः पुराणार्यवेदद्रवद्रवमनीकात्सि टेवा: प्रतितुथ्यात्मि पुराणात् प्रातः सवने पर्यंत हलके समने जन्तुस्तितद्रवात् प्रातः सवने 'सुररचांग्ने पधुते' तथै- वेदतत्तवमाना जन्तुस्तितद्रवात् प्रातः सवने 'सुरर- रचांग्ने पधुते' तथादृवनेयं प्रातः सवन 'मप पाप्मां दते य एवं शेषे ते वै पुराणार्यवेदद्रवद्रवमानो: 'पञ्चात्रा- रीथ प्राविष्कर्ते टेवा: प्रतितृथ्य विम्बवात्रू टेवावात्रामां पञ्चात्रासूतीयसवने पर्यंत हलके टिम्ब्रेवै टेवेवारमान्: पञ्चात्रा व्रत्यसवने 'सुररचांग्ने पधुते' तथैवेतत्तव- माना भिम्बरेवै टेवेवारमान्: 'पञ्चात्रासूतीयसवने 'सुरर- रचांग्ने पधुते' तथादृ वैशवेदूने व्रत्यसवन 'मप पाप्मां दते य एवं शेषे ते वै टेवा पञ्चात्रानेत्र मप- रुत्य सर्वं आदेव सत्रात् ततो वै टेवा चभवनू वरा सुरा भवानामां परास्थ शिवन् पाप्मां भवानू
भवति य एवं वेद्यं वेद्यं एवं कृष्णयं यज्ञायापि राम।
पापान मघं ताज्यन्ति लोकमय। ४।
हविष्णुं पापमत्यं भावर्त्त्वं हते जयटुं खर्गः लोकस्य
एवं वेद्यं यज्ञमेवं विद्वान्तसवनानि कल्पयति ॥ १४॥

प्रावस्कोत्तीष्ट्विश्वासयोविद्विषयः
संस्करणयुज्यस्य विद्यां।
धिकायो याविवृत्विवीयः कथा नेताः
ज्ञानाः भोजनाः स्वरुपां प्रवर्धति ॥ १॥

प्रावस्कुेत्सूच्छास्यायोविद्विषयः कर्तम् हुज्ञा मैत्र्यवस्या
स्वामिच्छाया ज्ञानात्मानारथाय श्रीकर्मणा महाराजी विशास्ति
विद्वा चतुरं धृतराजस्य गंगा श्रीकर्मण भगवत ॥ हृदय ॥
देव वै यन्त्र सज्जि; तांत्रिकानां नरुर भव्ययाः
यज्ञवेश्याय मथायां भाभ्यायां धृत; तथाराहस्त वधायनः; यत
एवं यज्ञम् तयतिः मन्त्रम्; ते देवा; प्रतिकूल विश्वासवशी
स्वामयो धृति; पर्यायं स्यूराय भाभ्यायां सेव धृति; प्रातःस्ववे
स्वामिच्छाया भाभ्यायां सेव धृति; तवेत् तथानां मैत्र्यस्या
मैत्र्यस्यायां भाभ्यायां भाभ्यायां सेव धृति; प्रातःस्ववे
स्वामिच्छायां भाभ्यायां भाभ्यायां भाभ्यायां सेव धृति; प्रातःस्व
स्वामिच्छायां भाभ्यायां भाभ्यायां सेव धृति; यदृच्छ देवा यन्त्रायेन,
तद् तानुं कृिवाश्च देवान्तः स्यूरायं चरित्रिः प्रतिकूल भाभ्यायां
प्रतिकूलाय देवान्तः यज्ञवेश्याय भाभ्यायां
कर्मणाय चानुराय भाभ्यायां सर्पिलयाः।
एवं देवान्तः सर्पिलयाः स्मरन्निः
यज्ञवेश्याय भाभ्यायां भाभ्यायां भाभ्यायां भाभ्यायां
देवायणदेवाय

10
“तनिष्कं” प्रतिनिधिं तदुपसं मञ्जन्यानं काणं मद्य मिष्ठस्वरं।
“भमक्तं” स्वर्ग न्यूमिझा मांडवनोयादिदेशिष्ठविनामस्तलेन सदसो
दिचिष्कागे रणजानावात् हुशरक्छान मिष्ठस्वरां बुधिराचोति।
“दिचिष्कं” तात्त्विकं सदसों दिचिष्कागे, “तानों” देवान् चचुरा:
“हपावं” प्रायपत्रं। “ते” देवोऽसागरस्तेष्वादसगरान् प्रतिद्वारं
तात्त्विकं दिचिष्कं: “भित्रावय्यो” हो देवों पयूषंहनं
रङ्गकलेनावथापितवनः। ततं: “ते” देवो: मिष्ठस्वराम्यथ मेव
भागुर्णाम् मञ्जन्यानम् दिचिष्कागे प्रातित्तकमार्गकाले तान:
श्रवान् राष्ट्रिकं बाप्सारथविन्त।
तस्यादसपार्वत्यं मिष्ठस्वराम्
देवतानं श्रमं “चा नो मिष्ठस्वरा”-द्याविषम् (सं ३।६२।
१५-१०) मैथारवार्षः अविनाश प्रातित्तकम् चतुर्।
यसाम्
देवा भित्रावय्यो मवसारितवनः; तस्यात् मैथारवरं श्रमं
विजयम् ॥

पपात्सानसुखेन मैथारवरं श्रमं विवाह तवेच्य प्रात्मानां
व्यांमिनाशाय च। विश्वम्—“ते वेद्विषिदी शर्तं स्वरा मध्यमी
ती यश्न प्राविष्टं देवा: प्रतिनिधिं चार्यी दशुचारी दक्षनेत्रवेदी
मध्यं: प्रातित्तको मध्यं: दक्षार्य प्रातित्तको मध्यं: 
चण्डेवेदी मध्यमान: दक्षनेत्रवेदी
मध्यं: प्रातित्तको मध्यं: दक्षार्य प्रातित्तको मध्यं:
प्रातित्तको मध्यं: दक्षार्य प्रातित्तको मध्यं:
चण्डेवेदी मध्यमान: दक्षनेत्रवेदी—प्रतिद्वारं।
“ते” दिचिष्कदेवादसपार्वतिया चचुराद्, प्राणायो:
वर्षका वदसव मधे वदनमूर्मिक प्राविष्टम्। “चा याहि सुयामा
विषत्”—द्याविषम् (सं ५।१।३१-२०) दक्षेनेत्रवेदीं श्रमं ॥

(३३) पाणि (५।१०० वृ. ३०)
पद्यपिक्रमा ॥ २ ॥ १ ॥

प्रदानी मश्वावास्य मश्वं विषणि—"ते वे मश्तो मश्तता चिसुरा चतर्तो यज्ञ प्राविष्ण्ये देवा: प्रतिमुद्वेद्राम्बी चतर्ता: पवर्ष्ण्वं द्रावामिब्यां मश्वोतान: प्रातः सब्बने सुपरसच अपाल्टात्; तेक्केये ज्ञामानान द्रावामिब्यां मश्वोतान: प्रातः सब्बने सुपरसच- अपाल्टात्; तेनार्द्राम न चावास्य प्रातः सब्बने पद्ती नावामिब्यां न च देवा चतर्त: प्रातः सब्बने सुपरसच अपाल्टात्"—दृश्मि। "इद्धामी पाण्डुं सुमस्त"—द्रावादिकम् (सं. १. १२. १-२.) "प्रातःम्" श्रवेण्यंऽ#

प्रातः सब्बनामानानी देवों विलित्तें सम्रं दृश्मयति—"ते वा चतर्तो चिसुरा: पुरसर्टां पत्येवन्नयामीर्तीताको देवा प्रतिमुद्वेद्राम्बी चतर्ता: पवर्ष्ण्वं पुरसर्टां प्रातः सब्बने पद्माभो सम्भेतव पुरसर्टां प्रातः सब्बने सुपरसच अपाल्टात्; तेक्केये ज्ञामानानां चावामिब्यां सम्भेतव पुरसर्टां प्रातः सब्बने सुपरसच अपाल्टात्; तेनार्द्राम न प्रातःसब्बनामस्"—दृश्मि।

ते' द्रावामिब्यां सुमस्तो दुर्वार्तिता चिसुरा: 'समग्रान्तीत्' चक्को- मायं च समीचिन्देवेभेत्राम्: 'पुरसर्टां' वर्णान्त: 'पूर्वक्वथं' द्रिष्टि 'पवर्ष्णवं' पछित: प्रातः:। 'ते' देवा: प्रतिमुद्वेद्राम्बी पद्मं द्रिष्टि: परसर्तां द्रिष्टिर राववोद्वन्नामादिर्मां प्रातः सब्बनाम सम्भेतव पद्माभो सम्भेतव पद्माभो पावेनं प्रायंमस्ति—"बप पाण्डां दृढः य एवं दृढः"—दृश्मि।

प्रातःसब्बनामामिनी मायं पद्मं प्राप्त्यां दृश्वयमामिनी मायं देवान्त्रू परमाणिति—"ते वे पुरसर्टांपर्यं चिसुरा: पवर्ष्ण्वं च प्राविष्ण्ये देवान्त्रू: प्रतिमुद्वेद्राम्बी पवर्ष्ण्वं विलित्तें देवान्त्रू: प्रातः सब्बनामानां पवर्ष्ण्वं दृश्बेलिताम्बी: पवर्ष्ण्वं हनामानां

# चौत व्री ४. १०.२५. ३५।
एतेखण्यग्रामम् ।

सुररचां-वपत्तत् । तथेविषुपदमाना विशिष्ठदेव देवरावभिं ।
पश्चात् वातियसवने सुररचां-वपस्ते । तस्माद् वेय्यदेवं वातियसवनम् ।
–निश्चित। भविष्यमा प्राण-दिन्हे उपासिता: । सुरुका रचार्थि ।
प्रतीचा त्रिन्धि पदितो गला यन्त्रभुविन् । देवाय प्रतिविद्या विश्वान् ।
देवान् वातियसवनवेदाय न वातियादि दिन्धि तर्कां सम्बन्धम्।
चाष्टानी भिन्न विशेषान् देवानं विशेषां ।
चे प्रेमका देवा: देवा सामबुतानु न्यासददर्द्धमान ।
मानुष विश्वान् देवानिभ्यः । तैयरेत्तनबिधिरदेयामभूती-रसुरायं प्रांतियव्रस्तात्।
भारत शिष्यः ब्यौदेवेश्वरानु साधकतादिर्द्रं सत्यिनामवनेद्वदेवम्।
देवभी प्रयंति—"थप तापाणं धने य एवं वेद"–निश्चित।

पुनर्वै। प्रैश्चांतरी प्रेमेवश्चानो वार्तित सुरुपालां स्वर्गान्ना
विमाणं दर्श्यवत्—"ते केव देवा सुरुपालेव मन्द्यात्त वातियातियेव
ब्रज्ञातो, ततो केव देवा भमवन् परासुरा:।"–निश्चित। भाष्करमेव
वर्त्तो उपासितिकसर्जेव देवा: सन्दर्शिता भमवन्, सुरुपाला परा-
भूता।। देवभी प्रयंति—"भविष्यानां पुरांश्च डिन्धृ गापाख
क्षत्रियो भविति य एवं वेद"–निश्चित। 'चाष्टानी' रूपीव प्रवेश
सन्दर्शितेन सुबी महति; देवी तु पापां पराभवित।

उपास्यानु सुप्रसंग्रहति—"ते देवा एवं क्षेत्रेन। चेष्टेनापामु
राजापापां भरतावायुस्मिगल लोकाम्"–निश्चित। 'एवं' पूर्वअः
प्रयारिष्ट क्षेत्रेन भविष्यावादिदीर्द्धपिणीषादिदीर्द्धविशिष्टतो
यो व्ययक्षेत्रां पापाद्वापरावयुपहले देवा: स्वेदं चोदं प्रमुखम्।
देवभी तत्पूर्वक मत्तोपालयु प्रसंग्रहति—"थप देवां दिन्धृतं पापाणे
आक्षणं धने; चाए लोकं य एवं वेदं, यशोवं विहासात्।

'भाष्मकम्'-निश्चित पदे प्रस: (पा० १०.१०६) स्वः राजप्रस्थ।
नानि कस्यति”-पृति। सवनन्तरां होत्रकाण्यं मेताधक-शादिग्रासम्मादने भैव सवनक्षणमु। ॥ १ ॥

पृति श्रीमकाव्यार्थेन्निरिच्छे माघवीये वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मण्यं शर्पिष्कियां वितीयवादे
(सत्तवियादाये) प्रथमः खण्डः ॥ १ (४) ॥

च च हितीयः खण्डः ॥

स्तोलियं स्तोलियवासानुरूपं कुर्वन्ति प्रातःसवने
प्रवर्तेन ताळ्ळो सनुरूपं कुर्वन्ते सवर्तेभैव तदद्यापर
सहस्त्रभागसे। इत्य तथा न महात्मनी। श्रीवं पृष्ठानि
तानि तच्छैं न तरिक्षानानि वत् स्तोलियं स्तोलियवास-
ानुरूपं कुर्वतेविव्वर्भाग कृत्वा तृतीयसवने न स्तोलियं
स्तोलियवासानुरूपं कुर्वन्ति। ॥ २ (५) ॥

च च तेषां होत्रकाशं महार्णवं गोष्ट्युः गोष्ट्युः प्रवारविवेव विधते
“स्तोलियं स्तोलियवासानुरूपं कुर्वतुः। प्रातःसवने सहरेक
ताळ्ळो दुरूपं कुर्वन्ते सवर्तेभैव तदद्यापर। सहस्त्रभागसे।”-पृति ।
प्रशादःहादिपारंगश्च प्रवाहानि विधाने। तेषु प्रातःसवने
हितीयवाणो यो स्तोलियवृण:। सं दचं प्रवमेभैः। स्तोलियं
ब्रह्मसाधुरूपं कुर्वत:। सामग्रा यज्ञिस्तृयं दशरं कुर्वतुः। स दचं
‘स्तोलियं।’। तथा स्तोलियवा जन्मदेवताण्यं। विद्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽन्योऽ
माध्यमिन्द्रविनेऽवृद्धो नायसः प्रवश्यकः स निवेद्यति—‘चब तथा न मध्यविने, चीवेच प्रताशिनि; ताति ताति न तत्त्वानानि, यथैः चीवियं चीवित्यानुवृत्तिः कुञ्जः’—द्विति। ‘चब’ प्रात्याश्वना-न्यत्तः माध्यविने ‘तथा न’ तेन पूर्वार्शप्रवचनः न स्वार्थविद्यति भेयः। ‘तत्र हेतुः—चीवेच प्रताशिति। याति माध्यमिन्द्रविने प्रक्षोत्साहिः, ताति ‘चीवेच’ स्वायत्तविद्विः; चीवलेन सामग्रे: तत्त्वानि। न च चीववियं तत्त्वानाः मध्यमानुसारेणन्तरत्वः मनुष्यान्युपसि कार्यः; तत्त्वानि ‘ताति’ प्रक्षोत्साहः ‘चीवेच’ तत्त्वानि माध्यमिने सवने ‘तत्त्वानानि’ प्रात्याश्वनन्तरानानि न स्वार्थविद्यति, तत्त्वानानि न भवनानानि:। प्रात्याश्वने प्रक्षोत्सदिन्द्रात्मा चीवियं प्रक्षोत्सदिन्द्रात्मानुवृत्तिः कुञ्जः। ‘यथैः’ यथावते वार्षे-द्वारापि तथा कुञ्जः; ताति बार्षिकानि नाविः; तत्त्वानि बार्षिकामानि माहात्माः। ‘तत्त्वानि’ प्रक्षोत्सदावां पूर्वार्शप्रवचनेपि चाह्यान-माहात्मानि प्रात्याश्वनन्तरायोगः न घठति।

माध्यमिन्द्रविनेऽवृद्धो वत्तीस्वनविनेऽतिद्विति—‘तायेक विक्षमा वत्तीसविने न चीवियं चीवित्यानुवृत्तिः कुञ्जः’—द्विति।
विभिन्नः प्रजारवासीः; तेनान्य माधवनिग्रहाकारेष धर्मीयः प्रजाािः उत्तरदिनग्यां स्तोत्रियं पूर्वदिनगत्य स्तोत्रियः साधुर्यं न चूर्णित ॥ २ ॥

द्रति ब्रूमत्यायाभार्यांवर्चिते मानवीये वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेया राग्वीय पचपशिष्यायं तत्तीवोष्टे
(सतत्तिथाएः) द्रति: ॥ २ (४) ॥

॥ वचन द्रतिः ॥

प्रयात् भार्गवीया एव ॠजुननीति नो वर्ष द्रति मेघावलश्रे मिषो नयदु विधानित्र प्रषेता वा एव होष्ठकाणां सनू मेघावलशस्वादेषम् प्रषेदमती भवतीः स्वीकारे श्रवणस्माहे जनेभ्र दृशोऽद मेवतयांतर- दिंग्याते न श्रैणां विह्ये विष्ये स्वं दृश्ये वृक्षे यनेवं विह्ये श्रवणात् भार्गवावृंवं ॠत्सां सोम्या सुते नरः उखाड़वाकोषेन्द्रामी पञ्चोष्युतिती- आंश्रामी एवतयाः दिमिंग्याते न श्रैणां विह्ये अन्य श्रैणामी वृक्षे यनेवं विद्याल्यावासे एता महर्षः
शंसति ता वा एता: खर्जः लोकः नावः सम्बेयानिकः: 'खर्जः मेवेताभिलीकः सम्बेयानिकः'॥ ३(५)॥

होत्रकाश्यां झोपियानुसरा सुङ्का भारभिषीया कठोरी विचारे — "प्रवह्यत भारभिषीया एव"-ध्रति। 'प्रवह्यत' झोपियानुसरा-नरम्, यक्षाण तत्र यक्षःहीर्याविष्ठ भारभिषे सुङ्का: 'प्रवह्यत' तत्र भारभिषीया कठोरी विचारः। 'एव' कारे तत्र गर्भेषु जोरक्रासाया शङ्को व्याख्यायः।

तब मेवेताभिलीकः होत्रकाश्य भारभिषीया दर्मेयति— "सुङ्कनोती नो वदेष ध्रतिः मेवेताभिलीकः; खितो नयतु विद्रानिति; प्रवेता वा एव होत्रकाश्याः यमेवेताभिलीकः यस्येशु भारभिषीया मक्षाधीने भवति"-ध्रति। "सुङ्कनोती"-इलखः खछिः ( स० १ । ८ । १० ।) खितो नयतु विद्रानिति हितियाः पादः। तब नयतु विद्रानिति प्रवेश-वाचक पद्म हस्तिः, मेवेताभिलीकः होत्रकाश्याः प्रवेशः 'प्रवेशः'; तत्राभिव्रेता प्रवेशवाचकायाभवति भवति। तब मुख निर्यायः।

यमेवं भारभिषीया विचयस्— "इन्द्रः वो विभासारतिः भारभिषीयाः सिद्धान्तानि द्वासमेव सिद्धान्तानि निर्देशयात्र विशेषार्थः श्रवणनिर्देशयात्रिे"—ध्रति। "इन्द्रः वः"-इलखः खछिः ( स० १० । १० ।) खछिः ध्रति हितियाः पादः। तत्राभिव्रेति: मेवेताभिलीकः: यमेवं विद्याभाग्यात् 'एतायर' खछिः प्रतिपन्न मद्यः निर्देशयात्रिे। वेदः प्रवेश-कर्तिः— "न खच्छिः विभवे खच्छिः इन्द्रः हस्तः", खच्छिः विभवः अन्तः स्वर्ग-शाख्यायेकः सहरः: खच्छिः। 'एवः विभवः' इन्द्र-शाख्याप्रतिपाद्यायां श्रमिति विभवः, यत् श्रमिति, तत् इन्द्रः यज्ञायांस्य स्वक्षमिति 'विभवे' विशेषेष्ठाधारयुक्ते यद्यो 'स्म।'
वधपञ्चिका २ २ ३

विविष्यतः द्वन्द्वे 'न है' नेव 'हस्तः' वर्जित, एतद्विभे वयं प्रदृश्यं निराकरतुः न यस्मातोत्तरः।

वन्यस्यारभाषीयां विषयः — "यत् बीमं तः चूँते नर प्रदृङ्ख्लः वायुक्षेत्रेऽसद्र्धः व्यैवलाष्ठः निंवितः।

न हैव विषये यस्म प्रदृश्यं हस्ते यतंव विहानवधावः प्रता भगवः चामरिते। यहिम्: ४४.८४।१। प्रदृश्यं ध्वनि दितीयः पादः। चव्याहत्तिति मोतारः

वधपञ्चिकावर्तनः वादः वा तातः च! तदत्तूऽ वादः चञ्जितः वोऽ हस्तः। चञ्जितः हस्तः।

तव बीमं चालकात्तिस्वः सर्गमासेऽ बोध्यनावः। सम्भारिष्यः। सर्गमासौ चे विद्विस्विन्यः सामिष्टिकः। सम्भारिष्यः।

यथा नवाल नदी तरंगेऽ तथा एताभिः। क्षरिः सर्गम् च प्रसिद्ध वर्ते खोयः ।

प्रति बीमस्याश्वचार्यतीते माधवीपे वेदतेष्वमाये।

प्रति बीमस्याश्वचार्यतीते माधवीपे वेदतेष्वमाये।

(वसविंशावाये) प्रति: खण्डः। द (४)।
घणत: परिधानीया एवं ते खाम हेव वध- 
वेति मेलावहसबें सख्त धीमाहीबंबं कै लोक 
द्रव मिलवती लोकँ। अरिखायेवैतबा लोकाला- 
रम्भते्। अन्तर्विश् मतिराशिति श्रावशाश्चास्विनोः
विवशृंखल खर्गः सेवाय एतथा लोकः विवशोति मदे 
सोमभ रोचना इन्द्रो दरभिनडल मिति सिपा- 
सवो या एते यहीरिताल्प वादेपा वल्वली भव- 
लुक्ष्मा भागप्रियोम्भ भाविक्षुकानु सुहा सतिः। 
वर्गां मुनुरे बल मिति' सवि सेवाय एतथाव- 
रम्भ' इन्द्रेण रोचना त्रिव द्रिति खर्गः कै लोकः 
इन्द्रेण रोचना द्रितो हृद्यानि हंसितानि च 
सिरानि न परायंद्र द्रिति' खर्गः एवैतथा लोकः ॥ 
रहः मतितिहासको यथावार सरस्वतीवातिरिवशाखा- 
क्षर' वायू सरस्वती वायवतीरिति इत्यादेश्चार्म्बो- 
रवी वृक्ष दृश्यते दशा इस्क्रान्तोः। प्रियं धाम यहा- 
गिति प्रवेशियेवैनी तहाबा समाहियिति' मिघेख धाबा 
समृद्धते य एतं वेदे ॥ ४ (७) ॥

होवलकासं भ्राह्मवेशसाधानमूलं श्रेष्ठो विवाय समाति- 
साधनमूलं श्रेष्ठो विचारं— "घणति; परिधानीया एव"—द्रिति।
‘चयं’ गयमारंभान्तः यशोऽतु ‘परिषार’ समापत मथेष्टितामः
तदात परिषारीयो श्रवे विधीयते; एवषारः प्रज्ञत्साहास्यः॥

एकं हृदयज्ञ परिषारीयं विचरे—‘तैं चाष देव वसंते
देवे गैरावनचरे खं बोध स्वामिहर्षः वै चोच धर्म निःसति
चोकः परिवज्याविद्या चोकावारभमः’—दृश्चित। ‘तैं क्राम’—
दर्शनम् भृगुः ( सं ० ७. ६०. ८. ) दर्शन ज्ञाति ठाणीः पाहः। तत्र
पदव निखलेन सतेनाभीरताश्च चोको विचित्रतः; सार्वभौम ग्रंथे
‘पर्वतः’ अर्थीः चोकः। तस्मा वदति चोकवर्त ‘कृतमिः
आह्वेनिति मले धमानातु ‘पतया’ क्रणा हवायि चोको कृत् ‘चाहरे
यमे’ प्रामुख्यम्।

मब्धम् परिषारीयो विकस्ते—‘च्यारिच सतितदिति
रासप्रामध्यकंदिनो विवृत्ति लगे मध्ये एतया चोकं विवेषोति’—
दृश्चित। यथिसूची ‘च्यारिचम्’—इत्युद्धेषा ( वं ति १५. ४. )
रूपनेन चोके विवष्यमुल्यचारु ‘विवृता’-ङ्कीः निर्मितीये। तेन
चरणे सङ्कोऽयः खं बोधीः कोऽचोकः; तमू ‘एतया’ च्यारिच मिस्त्रा
यमानेन्द्रो विवेषिति’ विवेषिताः कार्यित। तस्मा मृणि विषयोऽ
हतीपादी पठति—‘सदृ सोमस्य रोपणा, चदग्र सदिकस्व भिन्नित’—दृश्चित।
तस्मा कयो ते सति—दद्रो देव; सोमस्य
‘रोपणा’ पूर्बं श्राब्धेति श्रेष्ठः। ततो ‘सदृ’ सति च्यारिचं
‘श्लिष्टं’ विचेषित सर्वान्नानन्त गम्य्योऽयं शब्दरोऽतु। ‘यदृच्छितः
यमाने वार्षात् वर्णनामान् भवसुम् ‘सन्धिगत’ विद्यारितिनानु,
तत्तदस्तिकं निवासमः सुगमः।

पत्र वसलेदन मथेष्टित ता चर्च प्रत्ययति—‘विषा वो वा
पत्रे यथृ दृष्टितांश्चक्रिया वक्षति भवति’—दृश्चित। ते
२४४

[[३८२७५२५६५७५८५९५०५१५२५३५४५५५६]]

ताहिलु प्रथम मृष मनुष्य आश्वास, धितीया मृष मनुष्य बाप्से—“हहा चाजस्विरीय चाविण्यूक्ति चुझा तती,”; पवांचे सुहुळे वस विमित ( सं. १४.५. ) ; चनि नेविय एतायावचे”—

एतायाम् शमरभावः शतीः’ विशिष्ठावः गा: “चुजा पहात” जर्ये प्रेरितवान्।

चिं कुर्वा रुहा वल्लक्षासर्व सम्बिन्द मूल्य सामान्य ‘चाविण्यूक्ति’ प्रवाहीकृतव्“चाविण्यूक्ति”

पतिनीवं वल्लक्षासर्व मसुरं ‘सुहुळे’ विनायितवान्। पथ मर्या:—

वल्लक्षासर्व मसुरं वागम्री गा: पपण्डु चाविण्यूक्ति बिल्व वल्लक्षाय पावचन विकाल्याम आश्वासः।

तन्ह वस्थान्त मिन्ने सय्या, शुश्रुस्त मुत्सिा, वल्लक्षासर्व मसुरं मप्पुळ, तताविष्ठां मसुरवं गा: विल्लक्षादूल्लु, मसर्वमो दसतवान्नित।

मर्या: हाप्सारे विस्तारे साप्सारे—“हहरो वल्लक्ष बिवि मदीषूल्लू, स यो चतम: पपण्डुरसी, तं पर्यन्त प्राति वृक्षो-दंक्ष्यदय, तवभुवनं पंथवो सत्त्रायिक्ष उच्चतोभवत्”—

(तै० सं. २. १४. ३. १४. १४. १४.)

एताया दशगतवा धितीयांचे सानि नेविय चामास नेविय: ‘पघवव्य’ सम्बादयति।

पथ दतीया मृष परिधानीया विविधः प्रथम पाद मनुष्य

* "हहरो गाप्सारे सय्या विस्तारे साप्सारे—””सुहुळे”—

२ दक्ष वल्लक्षासर्व मसुरं वागम्री चाविण्यूक्ति: खंगुळ्यसी:; भयांतः खंगुळ्यसी।
आचे—“इंग्रेज रोजना दिव्य द्रति (सं. प. १४. ८.) ; खागी वे लोक इंग्रेज रोजना दिव्य”—द्रति। ‘द्रति’ स्वर्गीयमेगा: ‘इंग्रेज’ देवेन ‘रोजना’ रोजमाना: दीमुक्ता; जाता द्रति मेवः।
पणेन पादेन स्वर्गस्नोब्यांवर्धन विविधतम्; इंग्रेजविविधक्षणेन र्वस्य तद्विविधानवानुः।

dितीयपद्तिमाप्रदायवुद्वति—“इंग्रेजालि दुर्धितानि च, ख्याति न पराजुद्ध द्रति”—द्रति। तुच्छं खगेन यानि ‘इंग्रेजालि’ प्रकाशश्राचिकि नष्ठावावि, यानि च पुर्व महाकाण्डि ‘दुर्धितानि’ इंग्रेज इंग्रेजालि, तानि स्वर्गालि ख्याति जवले ‘न पराजुद्धे’ इंग्रेज न विनाशितः। “स्वर्ग स्वेतया लोके शहरां प्रतितिभवियो यति”—द्रति। चस्या मृती ख्यातिः स्वर्गालि नान्मादिहिमयारि नायनां षायमालबालनेषु योपिनां सति प्रतिदिनम् स्वर्ग एव लोके प्रतिष्ठे प्रायुक्तवो यति वर्तने।

चन्द्रश परिशालनवायो विघे—“चाहि सरसतीतीयोरित्वा छावावायस्; वाके सरसती, वाम्बीरित्वै इतिहाराण्यावो वच दसेतच्या वा द्राम्यानोऽपिर्यः धाम यदागिनि, प्रिवेशकेरी तदु धामं समर्पयिति”—द्रति। चाहि भिंतादिः प्रथमः पादः; द्राम्यान्यालकारित्वे: दितीयः पादः। तुलाक्षरांश्यामां मयः—‘चाहे’ चुमुकाता ‘सरसतीतीयः’ सरसतीयोस्योरित्वान्यावोऽस्माति यत् ‘चाहे’ चुमुकात खान सति, ततु ‘चाहे’ सर्वत: प्रार्थयित।

पद प्रवर्धमानेच सरसतीयाश्यनेदेवयास्याहः दावेद विविधितः; चतुः ‘सरसतीतीयोरिति’ एवं स्वर्यालि मयः ‘वाम्बीरिति’ एत सेवार्थे माभ। दितीयपद्यः लक्षणेन सुर्वित भिमाश्रीदेवतयोऽधुन धामः विविधितं, तदु वायुप मेवः; वाम्बीवर्धारे तथो—
र्वतवःप्रदीतिपञ्चाशान्। तथादेव चूँ एव पठायेत लिखितस्ये
प्रयोगार्थव ‘धार्मा’ ख्यानेनव ‘समाख्यति’ समूही कारोति। पेदायन
प्रथांशति— ‘प्रयोगधार्मिक वसूलाचार यथात्व’—त्रिति। ॥ ॥

द्रति श्रीमलायुथार्थांविग्रहिते माधवीये वेदार्थप्रमाये
ऐतरेयब्राह्मणस्य पठपरिचितायां हितीवस्थाये
( समविग्रहाये ) यतर्कः स्वणः ॥ ४ ( ७ ) ॥

॥ पचमः स्वणः ॥

उभयः परिदानीयाः भवन्ति स्वयं विचारार्थां प्रातः
सब्रन्ति च माधविन्ति वाङ्गोनाचैकानिकाचारः तत
ऐकान्निकाभिरेः मेचावहः परिदिनाति तेनाचारः
श्रोकान्न प्रयोगान्तः स्वयंभिरस्वयमाः। ख्यातस्य लोक
वाप्सनः उभयेऽभिरस्वयमाः सीः तेनो स उभौ
व्यवारभमास्य एतीम चामुः च लोकः मथो मेचाः
वहन्त चाच्छावान्त चाचारो निन्ते चैवार्थो चाच्छारो सवः
वर्तं चाचालिकोः । चैव सुः स उभौ व्यवारभमास्य
एवत् ततः ऐकान्निका एव द्रतीयसब्रने स्वयंचारार्थां
परिदानीयाः भवन्ति प्रतिष्ठा वा एकाः प्रतिष्ठायाः
वेव तदनार्थ मनवः प्रतिष्ठापयन्त्यभवान्त प्रातःसब्रने

# “भाषाः सकलेन्द्रीयालंध्विग्रहीरसी च। वाभाः माधवः पृथिवी” —त्रिति ४० ५ ६.११.१०।
वर्णेढा कां हे न शोम मतिरथेन्त्र तद्वाधाभिषिप्ते ॥ पिपासे वर्मप्रकाशा नाव हेदीयो इverse हरांत् सोमपीयेः प्रवक्षणार्थः चिरं दार्षिन्द्रोहि ॥ परतित्रस्वपरिमिताभिः परये द्वारिपितते देव खर्च्या लोके खर्च्या लोकऽख्यानः काम तद्वो शंसेदुहोऽकाशायः पूर्वेदुः शंसेयुिः होता तद्वोऽकाशायः प्राची वै होतास्थानिषः होवः तोऽकाशायः समानो वा धवः प्रशो- द्वायनु सहस्वरति तस्मात् तत्कार्म होता शंसेदु शंसेदुः शंसेयुिः होता तद्वोऽकाशायः सुधर्मेंसैैैैै परिष्ठतेनुष्ठू परप्रत्येकां समानेः एव तुलीयसवने होष्कान्दो परिधानीयो भवन्त्यां तै होतास्थानिषः होवः समानो वा श्रमेंसैैैै मन्त्रस्वत्वात्मानस्य एव तुलीयसवने होष्कान्दो परिधानीयो भवन्ति भवन्ति ॥ १ (२) ॥

इद्द्हैतीर्थ्यवैद्यश्रे पदपपश्चायां हिंदीयोपाध्यायः ॥ २॥

चद परिधानियों स्वरुप सुप्रस्ते—"उपमा: परिधानीयो भवन्ति होष्काचार्य, प्रार्थवने व माधवपिने चारिनावेचारिकायाय"—प्रति । 'होष्काचार्य' सैतावनविष्याः वाचार्यस्—

* "पेते" न ॥
† "चारिकाचे","धारिकु लोके","धारिकीके"—प्रति यात्र दूसरेपुरः।
तत्र हीणकविशेष्य परिधानीयाविवेचे दर्श्यति —
“तत्र पैकारिकाभिरेव मेतावबधः परिदाहति; तेनाभासोकान्त प्रचूरे
वते” — दृश्यति।

tसदृशसुभयविधायु मेतावविधायुतिकाकारिकाभिरेव परिधानात।
“ति व्याम तेव वर्षः” — दृश्यति (सं ७.६६.८।)
प्रज्ञाति प्रात्सावने मेतावविधायु परिधानीया विषिता ॥;
माघ-विद्वन्नवने “नू दुः दुः नू दुः धनान्यः” — दृश्यता (सं ४.१६.२१।)
विषिता ॥

पहाने विकारिके प्रभ समयदे तदेष परिधानी-

yायां मेतावविधायु दृश्यम् । जध सिद्धि, तदुख्यते—
पहाः
प्रात्सावने हि मेतावविधायु “प्रति वाः सुर चंद्रेन” —
दृश्य (सं ७.६६.७-८।) पर्यायाविधायुख, “ति व्याम तेव
वर्षः” — दृश्य (सं ७.६६.८।) परिधानीया; पैकारिकापि
विशेष परिधानीया भवति।

tवाहिक प्रज्ञाति मेतावविधायु "म
मित्रयोध्यथयोविदिति नवायान्त मित्राभिरेति याम्” — दृश्य—

‘पास्य भाय सुखर्यस्ति वाहिनिको बीजेका भ्रुषूध्येन’ — दृश्य चार ४। २०। २।

tसुखाल पलाय:— होता, भनुभ्रमना; चन्द्रमा वेणित (चार ४।

t. ४।)

चार ४। भौन्यमपि च: प्रविष्टः।

१ मैं ४४८ २ पृष्ठ २, २ मैं ४२२ २५ पृष्ठ, चार ५। १। १। २।)

“पास्य सुधीरस्य कोषस्यः। विशेषः: सीताप्रथमः।
परस्त्रोतोष्किष्ठेतः

हि ५० चार्या दीप गृहिण्य न पौन्तु सत्वं वर्णः वहारी वा।
पैकारिकाविधायु दृशः” — दृश्य

tचार ४। ५। २। ५।

५ ४। ५। २। १। २। १।
दुर्गकालवशनात् (चामो विषो ५. १०. २५) सर्वाना स्मर्य
चेतनं दीर्घांतिकालमिरवत्म् मैत्रयावरः परिधाति-तेतुश्च पर
भवति। तत्वा माथानिधिसुवेरणिं “पा सवो वातुः”-द्रवयीकृत्वा
शुचमु मिति (सं ४. १६. १) वचनासि। धारणीसुक्रा, धारणीस्वक्तिः परिधायिनीं।
पर्यायम् यि माथानिधिसुवेरणिं मैत्रयावरः पर। तत्त्र “नू गुट द्राक्षा नू धर्मास:”-रागेयान्नात्
(सं ४. १८. ११)। तत्त्र प्रकाशाच्यति वैव परिचायीया।
तत्ताहि—“वाय उपरीता च उपजय, वाय ते न च ज्ञात, वाय किन्न्र
लो दशु, लोणो न जात, वाय लो बिन्दुणय दषु ता। बुधमा
व्याकरण द्राक्षाद्राक्षा”-दृतिधुमाणात् (चामो विषो ५.
१६. १)। “एवा लो मिन्नर वधवता”-द्राक्षेरतोषिनाद्वयं (सं ४.
१८. ११-१२) वचनाः “नू गुट द्राक्षा नू धर्मासः”-द्राक्षेर
तत्ताहि। दृश्यायस्वकृत्ति नृत्तगृहि माथानिधिसुवेरणिं दीर्घांतिकालमिरवति।
दीर्घांतिकालमिरवति मैत्रयावरः दीर्घांतिकालमिरवति। या दीर्घांतिकालमिरवति
परिधायिनीया नव दानाविवेचि परिधायिनीया, न वाय दानाविवेचि।
तत्ताहि नृत्तगृहि प्रकाशी व्यव्यस्तविवेचि च दीर्घांतिकालमिरवति
नव।

नृत्तगृहि प्रकाशी वीर्यविवेचि परिधायिनीया च वीर्यविवेचि
च्यायास्य प्रकाशा धर्मासम अस्तिरनात्स्यावरः स्वरूपस्य परिधायिनीयाः
द्रव्याः—“धर्मासम धर्मासम धर्मासम सर्वेश्व सोवगाण्यासः”-द्राक्षा।
योग्युः स्वरूपाः। योग्युः माथानिधिसुवेरणिं दीर्घांतिकालमिरवति।
तत्ताहि—“चारु सर्वतीव्यतीतविश्वासः”-द्राक्षा।
પૂર્વિનામનું ખાચે (242 પ્ર.) વિશિષ્ટતાત્મક પ્રતાપવચન વચન પ્રીતિસ્મરિતિ પરિવારીઓ। એકાઉન્ટી તુ ગોસ્વામીના હેઠળ- દ્રષ્ટવેદ (30 ૭. 8. 4. 8.) પરિવારીઓ ॥ સામાનની લેખ- 
વાકય “મૂર્દા સા તે”-પ્રતિબંધિતતા (30 ૨. 11 ૨.) 
પરિવારીઓ ॥; એકાઉન્ટી તુ “પૂર્ણ ડ્રેમ”-પ્રતિ (30 ૨. 30. 2.2) 
માધુરીની પરિવારીઓ ॥. & એવા શિષ્યનું બ્રાહ્માણ.records- 
પરિવારીઓપરિવારીપોતનાપરિવારીયારસાધન 
સહિતથી: પરિ-
બાળીયાએ: ખીરા, ચપરણા સાથે ગોબેરીઓની સમયાત્મકતા ।

પણ બ્રાહ્માણાંકિત: પરિવારીઓ દર્શ્યતા - “ભાષીંગ“ 
બ્રાહ્માણાંકિતી; તેમની સ્વભાવમાં આત્મામાં ચારુ ચોક 
માં મેટરાંગણ બાસ્થાબરંગ યાનો યાની પ્રોક્ટિચા ચોક્સ 
બંધુઓમાં હેઠળ સા વિશે 
બાસ એવી અસામાનય એવી”-પ્રતિ । યો 
એન્બા બ્રાહ્માણાંકિતી, લોખો સમય મૂલયિના વિશેષબંધિતિકાલિક ગતાથી
ગતાથી સંબંધ: પરિવારી । 
પ્રતાપવચન પ્રહારી “સ ન દાર્મિક 
સંદેહ: સબા”-પ્રતિ (30 ૨. 8. 1. 1.) 
પરિવારીઓ ॥; બંધીની 
તુ “પ્રમેય રોજગાર ડિવિષન:”-પ્રતિ પૂર્વિકતો પ્રીતિસ્મરિત (242 ૪૨) 
સામાનની સંદેહ પ્રહારી બંધીની ચ “યોગીન્દ્રા હષણવચન”- 
દ્રષ્ટવેદ (30 ૭. 2લ ૬.) 
પરિવારીઓ ॥। 
& એવા શિષ્ય 
બ્રાહ્માણાંકિત: પ્રતાપવચન શાક્યાજાસાધા 
માધુરીની સંદેહ 

* “એવા ગણિત સંગઠન 
પ્રતિ ગમ (30 ૭૪. 1-8) ”-પ્રતિ ચાવા ૯૯ ૯. 1. ૨૧ 
* “મૂર્દા કે ત પ્રશ્ન સમાચાર”-પ્રતિ ચાવા ૯૯ ૭. ૨. ૧ 
* “ક્રમાંકાના બાંડ (30 ૨. 30. 1-22) ”-પ્રતિ ચાવા ૯૯ ૭. ૨. ૨૧ 
* “બંધીની બહેનલિસા (30 ૭. ૨૧. 1-7) ”-પ્રતિ ચાવા ૯૯ ૭. ૨. ૧૮ 
* “એવા માધુરી (30 ૭. ૨. 1-6.) ”-પ્રતિ ચાવા ૯૯ ૭. ૨. ૧
वचनशिच्छा  \( \text{II} \)  3 \( \text{I} \) \( \text{IV} \)  241

मैत्रावह्यसार्वाय सम्पत्ति। ‘तेनो’ तेनैव, एतकारिकाहोनन्ति:
बपविष्यदिनानां नेव ‘स’ ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री सूचीक: सर्पीशीक: ‘उत्ती’
पर्य चैत्रारस्सार्: विविध स्थायम् ‘एति’ मञ्चति, वर्षत
नवरथ:। प्रातस्सानी प्रजातिविविष्कार: परिधाणेयाविविष्कारस्य
सोकरत्सा पञ्चसङ्क सर्ज:; माध्यस्सवनी प्रजातिविविष्कार: परि
धाणेयाविविष्कारस्य सर्ज सर्ज:। प्रत्येकशं विविष्कारं ‘अन्वा
रक्षार्श’-प्रस्तें विविष्करति। ‘पदो’ पश्च चार्थ ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री
मेतावयावं चाच्यावावेत् ‘उत्ती’ कामिजी ‘अन्वारस्सार् एति’
विविष्करति सुप्रसुण्ड सर्जते। वघ विष्करति, तदुपरि— यद्य मैत्रा
वह्यसच्च प्रजातिविविष्कार: परिधाणेयावेत्, तथा ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री
सिनोपिक्ष माध्यस्सवनी तदेवम्। ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री प्रजाति
विविष्कार: परिधाणेयावेत्। एवं ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री: प्रत्येकशं
तदेवस्सा विष्करति। यद्य मैतावयावं चाच्यावाविविष्कारं विविष
ध्य:। तथाविक्रमेनाविविष्कारं विविष्करति विविष्करति विविष्करति विविष्करति
सर्ज अध्यार्यि।। अक विष्करति, तदुपरि— प्रत्येकशं चाच्यावाविक्षेपेत्
सर्जन सर्ज:। माध्यस्सवनी सर्जन सर्जन सर्जन सर्जन:। विष्करति
मन्याविष्करति। तथा वेदवङ्क मुद्यावस्स्तुत च प्रजातितृप्त मन्याविष्करति
एवं चाच्यावाविष्करति च। नवरथ:। विष्करति—‘आत्रान’ ग्राहेऽस्त्रास्तस्त्री
विलि निश्च सैकाशिनि—द्रितिव्यवहारतु भैरायविझळ "चावं 
राजानी"—द्रिति-( सं ० ० ० ५४. १.) -सूर्यायाम्बा परिवारणीया 
भवति। तता नागाधानांतिनो धिप् "सबबाम ददन्ति 
निश्च सैकाशिनि"—द्रितिव्यवहार ( चारः यी० ० २ १२.१) 
"सबबाम ददन्ति"—द्रिति- ( सं ० १०. ४१. १.) -सूर्यायाम्बा परि- 
वानायीया भवति। तयान नागाधानां "प्रतल्लानिति निखाड़ीव्या-
विधानि"—द्रितिव्यवहार ( चारः यी० ० ४१.१) "सं वां बर्मणि 
द्रिति- ( सं ० ६ १२. १.) -सूर्यायाम्बा परिवारणीया 
भवति। वेयाभ नागाधान: स मूर्खायाम्बांतः 'प्रतिधा' वर्णां 
विखातनिा माधारः। पत्तंदेवनिविचारपरिवारणीयांवांतः नम्मुं 'चन्दान:' 
वर्णायाम्बबै 'प्रतिधाया' वर्णायाम्बे प्रतिधायान्यं 

दर्थं परिवारणीया: प्रमब्ब प्रातंकाण्यन्तिनां वाणारामें भये 
वर्णायाम्बांविवें—"चन्दानं प्रातंकाण्यं बहेदुः"—द्रिति। 
'चन्दानम्' चबुकायाम्ब, न्रालिसो मयं यथां न भवति ददा 
वाणां पदे हृधतः।

स्तोमहादी निम्नोदिवर्धं विवेन—"तदा दृश्य व सा 
निश्चतिंतः; तथाबिधेनती विवाती चिंति प्राप्तेभु, 
ताहास्यो चिंत्य द्वितिस्य धिवां सोबनीं प्रव्याणीति; 
चिंति द्वितिस्यो चिंति 
द्विखादिति"—द्रिति। निम्नबुक्षङ्खानमेंजागाविचारविवश्चशयचिंदिति: 
वस्त्रीतिः विविषत:। विविषत: सदयंसने विवंत्या चह्यः 
नाँदाय: निम्नायः। तथाति विविषति बुक्षङ्खविवश्च विवंत्या 
दार्विशिदायः न्द्रीतिः: वन्मादायः। चह्ये धेय द्वासानेन धान्याधिकारे—

# २ मादः ०२ ०४, २ मादः ०२ ०४। ्चारः यी० ० १ ४, ४।
वचनप्रस्तर्; "यथा वायु धोम नीव्य मात्रम्"—प्रतिनिधित्वात्
वनचि तत्र प्राक्तता; धोमपूर्वैः; धोम द्वारा वर्णमाणे सति तात्र धोमगता
वचनप्रकाशं गंधर्वं तद्वर्तिगमनं यदा जियते, तद्वर्तिगमनं गंधर्वं
वचनप्रकाशं वल्लभभवाः वल्लभभवाः नातिक्रमं प्रक्षेत, वत् लेखयेत् वा हाभ्या
धोम वातिक्रमं प्रक्षेत। तदाध्य युध्यकार चाप— "प्रतिवर्त्तन नीब्य
हायम् वा प्रातिवर्त्तनी"—प्रति (चापाः स्वपा ५. १२. ४.)।
तत्तीवसिद्धां गंधर्वनामाय उल्लिखितामुखीनेनुष्टे, चापायं हृद्यामो
उल्लिखितं। यथा धोमचि "वचनप्रकाशं यास्याय मात्रुसिद्धां
"हेषा"-प्रक्षे कुस्ते प्राक्तता वा, "पिपासते" जलनावपालार्थ वुस्वाय
वा "चापायं" पानीयं चिन्म प्रवेशते, ताहेये "तदुपरसः
अवेक्षणातिवर्तमानम्। "चापायं" चिन्म व चिन्म नीब्य देवेभः; सोमपानस्य
मवायं प्रयत्नातोभिषेकायुग्गाविस्म विशयम् मङ्गलः एकया
राव्यायं वा प्रतिवर्त्तनं क्रमे तु। तथा सति "चिन्म" गौरसिद्धे
वचनम् प्रतिवर्त्ती भवति।

वचनप्रस्तरयोगवैपरीत्यं विषयं— "स्योरमितिसाधनार्धः
स्योरमितिसाधनार्धः" न्यायं लोका; सर्वमा सोच्यासति"—प्रति।।
प्रत्त्वा स्योरमितिसाधनार्घेऽन्त्वसर्वमितिसाधनार्थं स्योरमी
वर्त्ती क्रमे; सर्वमितिसाधनार्धार्थः, तथा सोच्या मात्रायं
सति मितिसाधनं सम्बन्धते।।

१ १ मादू ७४.१ ७०.१ चं।। "सहाय स्तरण स्थापत्यं, वायु गौरवे अति यथा
क्रमेत्"—प्रति ।।। १ १ मादू ७४.१ ७०.१।। "स्तरण मयं स्तरणम्"—प्रति ।।। १ १ मादू ७४.१ ७०.१।।
।।। "स्योरस्यातिसाधनम्: स्योरसति:"—प्रति ।।। १ १ मादू ७४.१ ७०.१।।

Digitized by Google
यदातिशंसनं खःत्वं भवति, तत्र तद्यथा मृषा मागमनं खरिध्वाम्; तात्रा मृषा देयविखियं दस्ययति—"क्रांतं तातोता हंसेयांहर
वरका: पूर्वेदूर: हंसेयांहर होता तत्रोत्तमः। प्राप्ति वे होताकालिन होत्रका:। समानो वा भस्य प्राणोऽञ्जनसुटुक्षः सरसः। तत्त्वाभावांग्री होता हंसेयांहरवरका: पूर्वेदूर: हंसेयांहर होता तत्रोत्तमः।"—हरि। शब्दंकेषु दर्मोशानंदितात् पूर्वेदूर: सैवाखरशादेयो होत्रका:। 'वर्तम दूर: हंसेयांहर'; तद्यथा सूर्यं परेंद्रस्तितात् कामम्। भविष्यवैवं चंद्वेत; वर्तम्। 
— यदि होतरतिम्सनं प्रक्षम, तदफः पूर्वेदूरहरुः श्रद्धार्थः सूर्यास्तः रागीताम्; यदि तु होत्रकास्म भविष्यः सतिम्सनं प्रक्षम, 
तदानी पूर्वेदूरहरुः यतु सूर्या शनाति, तस्मात् सूर्यादृश्यकेर्णे पिबतां वर्तम् भाविताम्। होत्राः प्राणाचारीयाना अवश्चारे 
परस्परामास्तायामिनार परस्परसूर्यामन्यनार्म सञ्चलयं प्राण: प्रवेशववेशु प्रचारात मनरेश तुस् एवाप्रस्थरहर:। "तथापत्तम
शक्षाम्"—हरि हेमाग्निपरिश्रावः।

दयं परिधानीयामरणेण तुविश्वायारा भवनाथ नरीमानं च निर्भायस: पल्लवायात्तिमयति। चद्य प्रकारत भेः परिधानीयायात्तिमयति। 
"सूर्यास्तः हरुः परिप्रेमधृव समानं एव दृष्टिम्सनः होत्रकास्म परिधानीया भविष्यारा वे होताकालि होत्रका: समाना चाः 
प्रेमद्याना समानमुक्तम वर्तम एव होत्रकास्म परिधानीया भवितम् भविताम्।"—हरि। सूर्यास्ता मनितमा चकः 
"सूर्यास्ता: ताभिम्बामितहरुः परिधानीया गर्गसामानं हुय् प्रापिताम्यति। चद्य होतरतिम्सनः होत्रकास्म सूर्यम्;—तेऽषां 
दृष्टिम्सनः परिधानीया:। समानः।" तुस् एव भविताम् हरि। एवाहि 
या: परिधानीया:। ता एवाप्रवेशु भविताम्। तस्मात् पूर्वे सुखम्—
“पैठाविका एव दतीयवस्तने”—प्रति (२५१ पृ.०), तत्सावृत्त श्रीचन्द्र यो दर्शनार्थ समुच्चयते। वेदार्थे चौत्र, सोजयम् ‘भावा वै’
देश एव; चोत्रवाक्य दक्ष्यपादाध्यक्ष्यवः, श्रृव्यं च दक्षिणी न तमः; ‘समाना’ तु तस्मात् एव दक्षिणे। दृष्टिवचकास्ति
वाणम्, पश्चाक्षुपूर्ववे; ताद्यम एव वाक्ष्यस्तात्योऽर्थे। एवं
पादवदे, श्रोतकर्षांदिविशीघ्रायुष्यान्वान्तः दक्ष्यम्। “तस्मात्
समाना एव”—हृदन्वस्तासारः।

पद्धार्थस्रीसमासारः।

प्रति श्रीसम्भावात्मकायार्थविरिक्ते माधवीये वेदार्थप्रकाशः
ऐतरेयब्रह्मचर्य वधापनकायां हितीयाधारः
(सत्तियाधारः) प्रभुः श्रद्धा:।। ५ (५)।।

वेदार्थम् प्रकाशेन ततो चाँद निवारयन्।
पुरुषोत्तरो देवादू विधातीयात्माश्चः।।

प्रति श्रीस्मृतिमार्गार्थमित्रसहरे हेदान्तमार्गवर्गसंके
श्रीवर्णवञ्जयपुराणायणायं विद्वानसंरक्षणमधवान्वाचार्यार्थोऽदिश्यते
मंगलसम्भावाचार्यार्थविरिते माधवीये ‘वेदार्थप्रकाशम्’नामाभिये
ऐतरेयब्रह्मचर्य वधापनकायां हितीयाधारः।।
प्रथम द्वितीयांच्यायः

(तव)

प्रथम प्रवचनः बुधः

आयुर्वेद युगखल्लती: पीतवतीः सुरतवतीः संहतीः हससमृद्धा एक्षोरगायची-रग्वाय गायणे वे प्रातःसवनं नव न्यूनाः प्रातःसवने उवाह न्यूने वे रेतं सिल्लते दस्म मध्यवनिं उवाह न्यूने वे रेतं सितं मध्ये सिंहं प्रायं खरिंजं भवति नव न्यायाभीते सवने उवाहं न्यूनाः प्रायं: प्र गायणे तद्वते सति वेदांसुखान्यवाहं यज्ञमान मेव तद्भवं भूतं प्र जनवति यक्षाहैवयोगेन ते रूपे समस-समाग्वाः सम प्रातःसवने सम प्रायंवनिं सम नृतीयसवने यावं से पुरुषवाकाःस्तावयते वायणे: सम से प्रायंवतिः सम वदंत कुर्वि तासं मेता: पुरुषवाकाः दृति वद्वस्ततुत तथा न कुर्वाल्यामृगांश: ते रेतं सिल्लते सिंहं यज्ञमान मेव यज्ञानो धि सूत्रं नविर्भवं एतं मैथावशिषोऽ

ि “धरि” न ।
ि “देत” के उद्धर्ये गाति ।
चाश्शोकादन्त्विकालोक मभि प्र वश्मि दशभिरनाबरिशलोकादम् लोक मध्यविशस्लोको कि जस्वेचि नवभिरमुक्षाशोकातु मध्यो लोक मभि न द वै ध्वमान लम्बो लोक मभि वीद्धु मर्हि वै समस-समानवाहुलकातु केवलय एव सुक्षामनु-भृवाम्। || १ (५) ||

प्रात्यस्वेषे द्त्राकर्षियार्शास्त्रुसृष्णो

विभेद भुवते दोन्यि एव।

धरायद्धारा धार्मिकाया: परिधार्मिकाया
हेके स्त्रसे स्यादर्तिर्याङ्गसंघबच || २ ||

भवीयमानसूत्रानि द्विवातु सुप्रकामते—“प्रा ल्या वश्मि
चरण प्रति प्रात्यस्वय धरायद्धारनः धरायद्धारिनिभो ध्वासी; हवाक्षणः: पीतवती: सुवयामिभंसती रिपमुहा”–प्रति। यदा चमसा चहरीयम्
कोमेय पूर्वकः, तदानी सवज्ज्बुष्णा प्रेवती मेतायबसः: “प्रा ल्या
वश्मि”–प्रति (सं० १०, १४, १—७) मूँज सुवायायान्। तस्मान्
बुद्धे विकन्ता धरणे हवायम्पैदेन पीतवत्तेन सुवायम्पैत्यम्पदेन च
मुक्तः। तत्र द्वितीयपादे “चरण चोमपोतिमे”–प्रति हवायस्य-
पीतम्पदी विदेरते; तदानं चौथी “चरणे हि ल्या प्रवते”–
इतितिर्वादातु सुवायम्पदी विवशते; चंडमाया मुःचि “चहरी मद्दाय
श्चान्ति”–प्रति मद्दायम्पदी विवशते। स्वायत्तै सर्फङ्कृतु न

॥ "वहायमानिभो ध्वास्या ला वश्मि वश्मि दाँवी मिकोपरमेतत्त्वसमृद्धिः"–दिवि
पात्र० गो० ५० स्० १०। तानि ज वृजकौड़ प्रस्तवनवीष्या चतुर्धश्चौर्चिद्वीमाय।

११
चन्द्र, तथापि जापिक्ष्यावात् सर्वं चपि छट्रिमयातेन तै: चन्द्रेषुप्ना भविष्य। वर्षमेधमुद्रा: सीमें पौला मायातीसारांस्रोतं-भगवतुप्येन प्रतीयमानलात् विविधितां बुद्धनुक्लेव रूप-समृद्धम्।

देवताहारा ता ऋष: प्रम्पवति—“ऐक्रीराब्रह्मैव वे यमः”-हृति। “यदृः ला सूर्यवधः”-“इदृः चुक्ततमि रघे”-हृति-अववान्। इदृःहेतुताका ऋष:। सीमयागवेदायुयवतात:। पञ्चारथ ता उष्णको।

खण्डोहारा प्रम्पवति—“गायत्रीर्वाह; मायार्बं वै प्रात-श्रवनम्”-हृति। प्रातश्रवनस्य गायत्रीवेदसङ्कालात् तपश्चत्रका ऋष:। तद्र वैष्णवः।

कस्मुखाहारा प्रम्पवति—“नव न्यूनासः प्रातश्रवने स्वाभासः; भूने वै रेतः सिष्यते”-हृति। मधुविश्वसने दयस्त्रका वर्णने (२ खः); तास चन्द्रा मणिवास्य न नव चन्द्राकास्ता एक-यर्षा न्यूनाः। सैक्षिको मूर्ति ‘भूने’ खस्ये गर्भेश्वराने रेतस: सिष्यते। पती नूरत्व मतु युगम्।

पच मायानीने सवने “भसावि देवकृतज्ञजीव मधयः”-हृते-तकृतवत्ता दयस्त्रका कच्छी (२० ७, २२ १-१००) विचर्चे—“दय मधुविश्वने स्वाभासः; भूने वै रेतस: सिष्ये मधुविश्वविविधाः प्रायः खचिनं स्वयर्थम्”-हृति। लोके सहके गर्भेश्वराने सिष्ये रेतस: खची-धरीरसः मधुस्त्रका प्रायः गन्धकपेष “खचिनं” प्रतिमूर्तिः

* स० २ १६, १ २। “विसेकेशस्यात्”-विचर्चे: भानः भूनो ४, ४, १, ४०।
† “भूने: भीमसाराः”-हृति स० २० १, ४। निस० २, ६।
‡ मूळे “खचिन”-हृति पद माणी; तस्यायाबोध्यम्। वहाऱ्ये पत्थराः (प्रा २ १, ४९, ६०)।
धन्व: दैत्य: द्वारावणीयान: प्रति भर्ग्नीयान: वज्ञानिकां यज्ञवर्तमान: ॥

वतीवचवनी "प्रकृतयात शब्दोऽपति:" यज्ञवत्स्युक्तं नवयाजकोऽबिः (सं १ ६. १-८) विभवे — "नव वनमय्याः प्रतियेकं श्वाप्त; नवनादी प्रजाः: प्रजायस्य: "—दृष्टि: दयायमय्यार्थाः बुधवर्तमान:। भोजि धर्म 'दुरासु' चतुर्दशोऽयोग्यात् दुःङ्गः: प्रजाः तत्त्वोऽहत्; प्रति सम्पर्कायानां स्थनः न्युनतः युक्तम: ॥

एतेऽतु चौलोऽऽतु महते मद्भिः। सम्पूर्णादेवान励ः निमोऽन्नतस्तमस्तमम्। प्रतिसूतिः सतान्ता नेवार्य मनस्तन्तलस्तमूर्तिः दृष्टिः दृष्टिः मद्भिः। तथा \[\text{प्रारम्भः सतः प्रथंशतिः } \] "तत्वादेवानिः शब्दकालाभवाणि, यज्ञमान वेदः तथास्तमूर्तिः श्रुति प्राप्तेः जनवर्तिः वर्णालयेऽत्र"—दृष्टि:। 'शब्दः'-यज्ञ: सम्पूर्णानां। तद्धन्तवते सम्पूर्णाः प्रातः यज्ञमान वेदः यज्ञः पुराणः 'देवशोर्यः' देवसाधार्यो निकाहानादेवानिचादयति। चत: सम्पूर्णादेवानिचादयति।

दृष्टिः सतः दृष्टिः—"ते भास्क सतः-वर्तमानः प्रातः शुभास्याने, सत: माध्यान्ते, सत: वतीवचवने, यावली वे पुरोगुप्तव्याख्यानां शुभास्याने सताः; सत: वे श्रवणे यज्ञवने, सत: शुभास्याने कुर्ज्ञितं, तात्त्व: भेष्य: पुरोगुप्तव्याख्याने दृष्टिः बन्धता:"—दृष्टि:। भयं प्रतिसूतिः \[\text{कल्याणः } \] 'एके' के भास्क तदवचनेऽदुः शब्दवर्तमानत्व यज्ञ: प्रतिसूतिः सताः वर्तमानाः एवामात्। न तस्मात सम्पूर्णानाः। तद्भव व्यासानां धन्वः प्रारम्भः प्रारम्भः। दृष्टिः। "यावलः:"—द्वारार्थिना तद्दीया।

---

* प्रति वचनयानि: चक्रवर्ती: द्वारार्थ (चार्यो चीतो ४, ४, '४)॥
* प्रति वचनयानि: श्रवणे: द्वारार्थ (चार्यो चीतो ४, ४, '४)॥
इतरयमानांशम्

पूरोतुवाक्ष्यान् याज्ञानां च सक्ता प्रयथिष्ठ समानेव हमाने। ततव सत्ववृत्त वसं पासपाहार जलिजः— होता;
मैधायमः, व्राप्ताकस्सी, निजः, पोता, भावीः, पछ्चायावेंचे
ते || प्राणसुक्तः: 'यज्ञित' याज्ञा: पाठित। तस्वीव वास्ताने
"सं वच्छे कृष्णिति"—दृष्टि || 'ताया' सतमः: पञ्चमानाना याज्ञा-
नाम् 'एता' सूक्ष्मतः: समस्वायाका चरणः पूरोतुवाक्ष्या महत-
न्ति || एहो तार्कनः सुवि वदसे: सम-सात्त्वात्तिरिलिख्यः ||

तार्कं मं सुवृयति— 'तत् तया न कृयाद्; यज्ञमानसः
इव रैते रिविस्तर्क्विधो वज्ञमान मेव; यज्ञमाने चि सूक्ष्मः"—
दृष्टि। सम-सतेति यज्ञात्, ततका न कृयात्। 'ते सम-
क्षण्डालिनः सम्युस्वाव्यावायायान्स न्याोत्पादवं रेतः
विनायन्ति। 'धर्मः' भापुच्छ यज्ञमान मेव विनायन्ति।
सूक्ष्म यज्ञमानडलेन सम्युस्तुस्सबस्विच्यो एव यज्ञमानविच्योः।

परमते दौर्ष दृष्ट्यिलो खमाते श्रुति दृष्टि— "नाबिभृवः
एतर्मेठाववशो उधानोजागरसिकेतो भमि प्रबहि; दृष्टि-
भितरसिकेलोक्तस्म लोक सम्भवसिकेलोको हि चेतो नाबिभि-
रसहायाकातु तथे लोक मभि"—दृष्टि। प्रभोस्मूलमाततिभिंभिमि:
'नाबिभ.' || 'एतर्मेथ्यान्स हृदीवाकायान्सस्वाहात् 'भमि'स्वतः
न्यति || हिद्वियुस्तुसुमगताथिः: 'नाबिभ.' || रक्षित्वा-रोदसिकेजादस्त्

* 'चावरीषीम पुर्वस्त्। विज्ञानावर्गमरि रीव्यस्यति सर्वस्तः। तद् सदिः। प्रभुकतः
मूलो पार सुपरयास हितः। दुधिपुर्वेंद्रोदितः सैन्यावपकः। श्रीधरस्वरुपीचन्द्र दुधिपुर्वेंचे
समालावान् व्राप्ताकस्सी-पीव-निह्यावायामसः"—दृष्टि काम्यः। ययुः ४, ४६—२३।

† प्रातावस्तः "खा ला वदतः"—दृष्टि। गदाप्रज्ञयुं दुधिपुर्वेंविहीतिम् प्रभुक्तः ( २२४१ )।

‡ साधारणे दृष्टि "वर्धानि दृष्टस्"—दृष्टि। गदाप्रज्ञयुं दुधिपुर्वें विहीतिम् दत्तीति।
बबुँ लोळ नावप्राप्त से लेकर 'प्रभात' भरण नयति। प्रति-
रिस्तः नावप्राप्त वा समीपवर्ती र्वर्मभागः; स नावप्राप्त से लोळः;
स च प्रसबादमारिस्तादुः ‘क्षेत्र’ प्रतिमतः; से दयमि: प्रायः
तत्त्वातीतान्ताः स्रवीन्द्रोकारुपरितः बढ्योग--
वुः लगे लोळः हत्योक्तौ भाषितामि: ‘मनवसि’ 'कश्मिरि:माणाः
भम वहति।

समस्ते युगानां दर्शिवतः दशार्थितः परमस्ते दर्शितः । ‘न
ऽै ते यज्ञां सगः लोळः समर्थ वतायतुः ये सस-ससा-
म्बाः’–प्रति। ‘से’ पूर्वपरिच्छिन्ण प्रतिसूक्तो चतुर्भ्राता एवा-
वाळः; ‘ते’ बाल्यांनुसारव्यूहाः पूर्णक्षेत्रीला सगः प्रति यज्ञांसं वातः
माणिन्ति।

समस्तं निगमयति । “तत्त्वात् ब्रेवच्च संस्ताव्यज्ञकृयत्”
–प्रति। ‘ब्रेवच्चः’ प्रतिकृतं सम्पूर्ण ब्रेववर्त्या:। || १ ||

प्रति शैवङ्गीयायांगिर्विविधाय माधविणि वे दर्शिन्तायायि
ऐतरेयन्तान्तः प्राप्तविशिष्याः दतीवायाः
( षडदिशाविशायाः) प्रशस्त: खङ्खः || १ (८) ||

|| पात्त हितिय: खङ्खः ||

पायवां दशीन्तो वै वादो यस्य क्रान्तः दासेव
प्रति सवनेच्छ प्रसीतिनां प्रक्षराबैन्द्रियां वजनती'
होता चैव ब्राह्मणांसः 'चेदं ते सोमं महिषि
होता चाजीण्ड्र खा वृङ्गं वय भिति ब्राह्मणाङ्कसः।
नानादेवकामारिते संहि तेषा मैत्रो।
भवनीति सिंचं वयं हवास्यक्रृति मैथावनो
ब्रजति ज्वरं सोमपीतय क्रृति यहैं विश्व पीतवतु।
पदः तद्वैरं ज्वरं तेनेन्द्रं प्रीताति।
सहलो यज्ञ हि
ज्वरं कृति पोता यज्ञसं स हुगोपालमो जन
सुरोंद्रो वै गोपालान्तुरं ज्वरं तेनेन्द्रं प्रीताति।
पर्वलोकावर्षि नेशा यज्ञसं तर्कार् सोमपीतय
ब्रजीन्द्रो वै त्वाणं तद्वैरं ज्वरं तेनेन्द्रं प्रीताति।
ब्रजाभाय वानावायेवामीन्द्रो यज्ञसं सोमपूस्यां
वधसं भृजीन्द्रो वै त्वाणं तद्वैरं ज्वरं तेनेन्द्रं प्रीताति।
प्रात्याविरागतं देवीभिषोभवसू 'श्रुवामी सोम-
पीतय क्रृति ज्वरं समुद्राष्ट्वानां सैव मै घोता ऐंत्रयो
भवति यज्ञनादेवकामालीनथं देवता। प्रीताति।
यदु गायचारीनागेष्यं एतदु हैताभिष्कव सुपा-
प्रीति।॥ २ (१०) ॥

चत्र प्रशिक्तायान्विषयं धोषा मुहावर किं "सचाह
देवंद्रो वै यो हरव कश्चादु हरव त्रात्सिव भ्रमिताः प्रशिक्ताः प्रश-
वादेवीयं यज्ञां देवता चैव ब्राह्मणाङ्कसः चेदं ते सोमं
मृच्छित्र श्लोकार्थक हस्तिनामेव यवनमयाद्विद्वहं भवति ब्राह्मणप्रथमः कानोत्सुक्तमन्त्रार्थायाभित्र ब्रह्मवादी बोध यथास्थानम्।

वाप्यां बाल्यां वस्तु: 'पद्मो यथे' रण्ड्रेवितादिव्य। तद्विवर्त्तित स्तवा बुद्धिः सिद्ध्रेवितादिव्याः वस्तु वाप्याः स्तवां यथास्थानम्। च भवति

तताह्विच्छेदी यथास्थानां तस्तु सम्पादयति—"मित्रो ववे ब्रह्मस्थानः श्रवितः; ववर्त्तित चोव्रीतं श्रवितः, यद्व चित्त प्रीतवत् पर्ये, तद्भवन् चर्ये, तेनेन्न्त्र प्रीतवतः"—श्रवितः। मेधाबोधिन समुत्तरम् "मित्रो ब्रह्मस्थानः"—श्रवितः। (संसार १२.१२) ववर्त्तित यथास्थानां, तत्या तत्तित्यादिपुर्यस्मां सिद्धार्थिन श्रीरत्तप पद्मम्, तददशिच्चालिनिः हुम्ममु तदस्य स्नेहपायप्रीत्वम्। 'मेन' द्वितीयवित्तमभेदां परिवर्त्तित् श्रवितः।

परीयोज्यान्यादि ब्रह्मस्थानं दर्शयति—'मथतो ववम् हि च चयं प्रति पेता बजनाति; स शुनियाप्तो जन रात्रिन्द्रो तै गोपाला-भादेन रुपः,


tेरेज्जू श्रीरामकृति—प्रति। "मरत!"—द्वाराय ( सं० १५५१०१।)
बाजाय द्रतियपादि ‘नोपां’मदनेन्द्रो श्रीरामकृति। गोमुलं
बच्चल मिनरसम्बन्धी रूपम्, श्रीमद्रूप प्रियतः।

देन्दुरा प्रायोगिका ऐंग्रेज़ श्रीमति— "चने पत्रकिलिकाधिष्ठित
मेट्टा यज्ञति; लक्ष्य बोमपाट्य दतोंद्रो वे लक्ष्य, तदेवद्रूपम्,
तेनेंद्र प्रियताति—प्रति। "चने पत्री:"—द्वाराय याज्ञायां:
( सं० १२२५८।) द्रतियपादि यज्ञस्र, श्वेतद्रूप,
बसुण्ड तनुकारणादानं जायस्तम्।

घाटीराजस याज्ञायः ऐंग्रेज़ सम्बद्धति— "उद्यायः वशाका.
चावेलकाम् प्रियति; बोमपाट्य वेशिस दतोंद्रो वे वेशिसदैवैत्रूपम्,
तेनेंद्र प्रियताति"—प्रति। "उद्यायः"—प्रति याज्ञायाः:
द्रतियपादि ये वेशिः; श्वेतद्रूप, दद्राय जब्जवाक्षाविघा.
यज्ञ्याये वेशः; मद्वाक्ष्याय।

घाटीवाक्ष्यान्याय: ऐंग्रेज़ सम्बद्धति— "प्रात्यायः
भिरागत श्वेतभिज़ु ऐंग्रेज़, दद्रायायी: बोमपाट्य दरति सत्य सजः.
घाटीवाक्ष्यास्"—प्रति। हे दद्रायायी। ‘घाटीवाक्ष्याः’ जब्जवाक्ष्याः जाति
दरति दरुम्भ ताड़की भूला ‘प्रात्यायः:’ प्रात्यायःगानाभिमि.
‘श्वेतभिज़ु:’ जो श्वेत ‘बोमपाट्यतै:’ बोमपाट्यतैः ‘भागतम’ चाग.
घाटायम्। प्रस्तत मृति ‘दद्रायायी:’—वायुप्रायः दद्रायः प्रश्नसा.
विस्रामानानात् सत्य श्वेतद्रूप ‘समुखः’ समुखः; न श्वेतद्रूप
सम्बद्धनीय मतिः ( सं० ५०५०७।)

कथा सम्बादित मेन्द्रलं निगमयति— "एव च हैता ऐंग्रेज़ो
अवलोकितियती।

ताबुशू देवतास्त्रप्रीति दर्धुमयति— "ईदरायादेवतास्त्रप्रीति

इवन्द्र: प्रीज्ञाति"-दति। मिथ्रार्की मन्त्रो महर्षिका दमक्षा
इकेताभि: 'नानायेवनामि:' हुस्ता चर्चा: दति यददि, वेनेद्र-
वाचिरिका देवतास्नेघवति॥

tतरत्रं शनिः प्रथयसति—"यदु गाय्यारासेनामेवः"-दति।

उनिगायायकौ: प्रजापतिसुङ्गसमस्मृताः गाय्यारासंहन्नसं
सासा प्रजातिदः वालं वालं वालं वालं वालं वालं।

एका प्रपंचा निम्नवति—"एततु पैतालिख्य सुपारीःति"
-दति। 'पैतालिख्य' खिभम्। 'एततु' सः पूर्विन्त भेष चम्मविश-
देवतास्नेघवति ततह, पूर्वहींस्रिवा प्रभाविति भेषंल, बायसीहःप्रायोगिकत्सं चेति
यायं वेदितवस्त्रू। ॥ २ ॥

श्रीति सीम्बार्यथार्यथायथिविचि मार्गने वेदनार्यथायथे
ैतरेयार्यथास्माद संभविधिकायाः दतियार्यथायथे
( चछटार्यथाचार्येप्र) दितिः: खंडः ॥ २ ( १० ) ॥

॥ पथ दतीयः: खंडः: ॥

प्राणवि ट्रबं गोक्षराका मभ्यति मध्यादिन" प्राणविकाने भो जनवासि वृष्णवति: पीतवति: सुत-

वदिविभिका नुसमृता ईन्द्रियप्राहिन्द्रि वै यज्ञ-
विन्दुभी जनवास शेषमेवं माध्यान्तिग मतवनः तद्द्रा-

१ श्री । वं । ३ । ( २ अगस्त १९४० ) ॥
कर्ष्मसुतीयंसवनसैवं रूपं "महद्यं कर्ष्मान् मध्यन्द्रि ने
मद्वीरनु चाँह यजन्ति चाभिरिति माद्यजीव वै
मध्यन्द्रि ने दैवता: स मैव द्वीसवने माद्यन्द्रि
तक्षान्त मध्यन्द्रि ने मद्वीरनु चाँह यजन्ति चाभिरिति
वें खलु सर्वं एव मध्यन्द्रि ने प्रखितान्त प्रख्या-
दैवतीर्थियंसवनसवन्तीभूरेकी विपा सोम सभि
व मुम तद्द्वतं दृवतं होता यजति: स दूः पाहि व
कर्ष्मसुतीयंसवनसैवं रूपं "र्वेशवातरिणी र्वेशवातरिणी
पाहि प्रभवि मद्वीरनु चाँह यजन्ति यजति: तवायं सोमसव
साहित्यवटीति नेष्टा ज्युतीम्यं चोम: प्र द्वियो
थिताना द्वियाभावानो चर्मऽपूर्वी चर्मऽकलसः
साहित्यवटीति नेष्टा ज्युतीम्यं चोम: प्रातःसवने न यजयतं
स एताभिरेव माद्यन्द्रि सवन मध्याधिक्ष्यं द्वितीयं चारिता
भवित्यं च भवित्यं भवित्यं: ॥ २ ॥

तथा माद्यन्द्रि श्वेतीयमानसूतः विचारसः "चर्मावि दैव
गोकङ्गिक मन्य ऐति मध्यन्द्रि श्वेतीयमानसूतः ज्वाष; हववश्वः
पीवतीति: सुवतीसंहति रूपसम्बुतः: "-ऐति। माद्यन्द्रि सवने
चर्मऽवुष्ठा प्रेषितो "चर्मावि दैवम्" -द्वितीयं ( सं ७, २१, ११)
शूल मयःबूयाः। तत्सवः कष्ठः च श्राचः पीत-श्रुत-मद-मन्दस्ति"।
पूर्वच “दयं मध्यकन्दने स्वामाः”–द्वति दण्डायीकाः, न तु सूत्रं दधिः-तम् (२५५ व०) ; चतु लसाविन देव मिति सूत्रं प्रत्यासंतोः। यत्सा सुरग दितीयसा मूर्ति “हवोह तवा स”–द्वति तत्त्वचक्ष्यं। यत्सा मूर्ति “रघो चेना”–द्वति धेनायंकस्: पिवतिधावर्ष:;
 तेन चोतवसस्म; “वहु पाने”–द्वति (भवां व० ८०२) हि धातुः। “दसाविन”–द्वति चुनोतिधाति: (धवां १.) यूयमाभवतां तत्त-वस्म। प्रथमाया रघो सवाने “परस्य मरेपु”–द्वति महस्तं स्वतम्। रूपममूर्ति द्वयपयोज्यं।

देवतादारा कन्दीहारा स ता क्रमः प्रवर्णति—“ऐक्कोर्वह-रैद्रो वै यद्रकिमुद्रावासां रैभुवं वै माध्यस्तन्द्र स्ववनम्”–द्वति।

दत्तियपादे “भवस्मचिंद्रां”–द्वतिस्यवथापैवलम्। न वृंगलान-रेवस्युदारस्यविम्।

माध्यन्दनसवनस्य वैदुभायेप्रसिद्धम्, माध्यतिरिति यथार्थ, तस्या-चेप मुदायति—“तदादुर्या तदतियसवनस्येव दूरं महद्य कामान्, मध्यन्दने महतीर्तु चास्त यजसि चायभिरिति”–द्वति। तदतिय-भुवने सववां देवानां सोमपानाद्वूर्यं हस्त्वक्षावानां महस्तं तदति-सवनस्येव रूपम्। तथा द्वति मध्यन्दने सवने महतीना सूचा सहस-ववनम्। हामि: महतीतिरित्यजनं च कामानुवार्तादिति चोथम्।

नयोगो वाह—“माध्यन्तिवै मध्यन्दने देवता: स शैव तदतियसवने मादयति; तथानु मध्यन्दने महतीर्तु चाश्य यजसि चामि:”–द्वति। माध्यन्दनी सवनेषि पदेवानां सोमपानज्ञावासां माध्यक्षे; दत्तियसवने तु निरवधेयार्यं देवानां सोम-पानस्यवस्या “सम्बाद्यको” सभुइया ज्ञातिलेतावालेव विवेषः।

तत्तात् ‘मोदख’ हर्ष्वक्ष माध्यन्दनसवनेषि सुझावानु, तक्र.
‘सद्वपि’ चतुष्यो मेधावरस्तीताः। होताद्यय संसर्गाः। ‘शारिरं’ महात्मायेजजय च।।

पर्यत:- प्रक्षत्यायना बिवयते—“ति ति शानु सर्वं एव माध्य- निन्दान्त प्रक्षतीय निम्नतिः”-द्रति। ‘ने’ होताद्यय: 
सार्वीयम्। शर्यक्रिया ‘माध्यमनिन्दान्त’ सवने प्रक्षतीयामानी सवन्दिः। 
गौरीयं: ‘प्रवेशकाम’ प्रस्थचेय प्रवेशोनीवेदन यथा। प्रयुत्तामीशिन्त: 
'देवताकामी: चतुर्भाले युसू।।' तेनु संपत्तिः मध्ये हीत-मेधावरस्ती 
ताप्पारप्पास्तिग्वियं भयावाहं सम्बन्धिनीयं याज्ञवल्क्य न केवल मेन्त्राले 
किन्तु परमात्मायेजय च।।

पर्याय विवर्ण्य दर्शयति—“चतुर्भालवलीरिके”-द्रति। पर्याय- 
पूर्वसं लक्षिताती हर्ष शार्वसं, ततः। ‘चतुर्भालवलं’ ।।

तद तोत्त्वाः दर्शयति—“पिष्टा चोत्म सभि च सूँ तद्न भि 
प्रति ( संस. ६. १७. १.) होता यज्ञति”-द्रति। सतामिश्याच तत्त्व- 
स्वायत्तत्व व वियामान्यातु परमात्मायेजय।।

मेधावरस्ती याज्ञा दर्शयति—“स देयमार्धि य वाकोऽनी 
तत्त्त्व द्रति ( संस. ६. १७. १.) मेधावरस्ती यज्ञति”-द्रति। 
“स देयमार्धि”-ह्रथं हर्षसंतुधितपापो चतुर्भालवल्क्यम्।।

ताप्पारप्पास्तिग्वियं याज्ञा दर्शयति—“एवा पार्थि चतुर्भाल 
सम्भद्दु लेति ( संस. ६. १७. १.) ताप्पारप्पास्तिग्वियं यज्ञति”-द्रति। 
“एवा पार्थि”-ह्रथं हर्षसं चतुर्भाले चतुर्भाले चतुर्भालवल्क्यम्। 
देवतास्थितिमित्रो राज्यमात्रिमित्र भारीकाहि राज्यमात्रिमित्रम्। 
एतत् जीत्वं शर्यक्रिया भारीकाहि भारीकाहि ( १० पं.)॥

पोतवाण्यां दर्शयति—“पराकाच्छिः साम साम स्वाप्काच्छिः 
(संस. ६. १०४. ८.) पोता यज्ञति”-द्रति॥
नेत्रुष्यां दर्शवति – “तनाये सोम्या जेल्लावाहिनि (सं २. २१. ६.) नेता यज्ञतं”–प्रति।

बाल्यावयवः यायां दर्शवति – “दुनाया सोमः पु म दिवो विदान (सं २. २१. २.) बल्यावय्याको यज्ञतं”–प्रति।

चालुनीस्या यायां दर्शवति – “चा दुर्फुषा चक्ष वसमः सान्ये साज्जीवेऽ (सं २. २१. १४.) यज्ञतं”–प्रति।

तत्तानां सर्वानां यावानां मथे “पिवा सोमः”, “सु देवाविधि”, “एवा पाहिः”–प्रति तिस्रो ब्रह्मचर्यावल्लेन प्रयास हति – “ताता भैता चमिळचर्यालो भववीग्रेऽ वै भाष्यताने न अवजयत, स एतसारिएव माधवान्दिन स्वन महोध्यवस्थ्वतः सत्तादेता भमिळचर्यालो भवतिः”–प्रति। चमिळचर्यावल्लेन उज्ज्वलाधिकरणं यथा भवति तथेऽव धार्मिकाववादयविभ्ववस्तः वहं इवत्वम्। कथा भेतादेति, तदुपनां – दुः कु रा प्रयास हने सभासे भिरति ताताता ‘न अवजयत्’ विषयं न प्राप्तवाणु, माधवान्दिनसवसम् गुज्जेन गवितलान। तदानी मिन्नद्यान माधवान्दिनसवसम् स्थितिविवाहम् “पिवा सोमः”–प्रत्यादिरिति, दिशिर्मर्माध्वान्दिनसवसम् ‘भनित्’ प्रचंडवातीयोऽवर्यो वधस्य तर्येन सकरोतु, हेद्यवलेन स्थितं ज्ञातवानित्वं; ‘तातात्’ तर्येनसर्गायु उज्ज्वलाधिकरणां स्तित्वा महोध्यवस्थ्वतः। एते प्रति बीम्यावय्यापार्वावर्यो भविष्यायाम् वत्तीयवाभाये (चह्याविवाहाये) वत्तीय: खण्डः ॥ २ (११) ॥
इतरेयनामांशम्

यत्र चतुर्थ: खण्डः

द्वापरप्रयात् शवसो नपात् द्रति तृतीयस्वन
उद्दीयमापेभो ज्ञवः वृष्णक्ती: पीतवती: सुत-वतीमहती िपसमुष्मासा ऐन्द्राभ्यो भवनि तदा-
हुर्यन्नाभ्यो िज्ञति यथ कथादाद्राभ्यो: पििमान िल्चाँयन
ििचत द्रति प्रजापतिर्वै िित क्रमु मयान्न्दतो
समर्नानु िक्षा तृतीयस्वन भाभ्यजत् िािानाभ्राम-
िीशु िज्ञति यथाभ्यो: पििमान िल्चाँयन तथाः
यध्याध्यानसं पूिव्योः समवयोरङ्गवाि गायचीः प्रात:।
सवने 'बिन्दुभो माध्मदिन' यथा कथाािागते सति
तृतीयसवने ििष्ट्वभो ज्ञवः ज्ञविति धीतरसं वै तृतीय-
सवन मध्या प्रदीतरसं' शुक्ययं् कन्न सति निष्टुप
सवनख सरसताया द्रति नूळाणिो इन्द्र मेवतसस-िन्ना भजतीङ्गािा यदेन्नाभ्यो वै तृतीयसवन
सथ कथादेश्य एव तृतीयसवने िख्तितानां प्रख्याता-
देन्नाभ्या यज्ञतीन्द्र कसभुििवािवधि: समुखित
मिति धृतीयखानार्धािितिः कथा तिता मैन्ना-
भ्यो भवज्ज्ञातीन्द्रवहु वस्तपारिम् सुत मिति
मैन्नानहिष्ठी यज्ञति युक्तो रूपि चचिर्धि िविततः
द्रति बहुनि वा इ नभूव्यान रूप सिन्द्रास सोिम
विषयं \textit{वृष्णसर द्रति} ब्रजभाषायांसै\textit{ }स्यर्जनानांवां
\textit{विशसेनयवं:} भार्मिन द्रतिः बहुनि वा ॥ तददभुषां रूपः मा वो वहनु समस्यो रघुवन्द द्रति
पीतं यज्ञिः सघुपर्वानां: पर जिगात बाणुभिरिति
बहुनि वा ॥ तद्वभुषां रूपः ममेव न: सुहवा शा
हि गनसेनिति नेषा यज्ञिः गनसेनिति बहुनि वा ॥
तद्वभुषां रूपः मिद्वराविभाषी विशतं मधो चन्द्रेय-
पीतानां यज्ञिः वा मध्यांसि मद्धाराश्यस्
निशिः बहुनि वा ॥ तद्वभुषां रूपः मिमं स्तोम
सहि जातेर्दस तिक्षानीति यज्ञिः गम गम समाः
ष्ट्विमा सनीष्वेति बहुनि वा ॥ तद्वभुषां रूपः मेव
मु देवता एण्ड्रारथिषो भवमि यज्ञानादेविशास्तेनाया
र्विता: \textit{मुनियति} यदु जगवासाहा नागां वै सतीय-
सवं तृतीयसवैसै समुद्रे ॥ ४ (१२) ॥

चण \textit{तृतीयसवे} \textit{तृतीयमानं सुसं} \textit{विषये}—“\textit{द्रह्मपयात}
शयाय नमस्ते द्रति ( \textit{सं} ४. ३५. १-८.) \textit{तृतीयसवन} \textit{तृतीय}-
मानिष्ये श्राप ; \textit{हथशति:} \textit{पोतवति:} \textit{शुलवतीमंहति} \textit{एषस्म}-
\textit{दाशा} \textit{एण्ड्रारथिषो} \textit{भवति}”—\textit{चह्युषाः} \textit{समस्यनववाचे} \textit{प्रविन्ति}
\textit{मैथीवनस:} “\textit{द्रह्मपयात}”—\textit{द्रति} \textit{चुक्क} \textit{महद्युखाया}।
\textit{तत्रवता} \textit{कानो} \textit{हथ-पोत-सुल-सह-मह} \textit{पीतेता}। “\textit{भा तत्वत हस्यः}”—\textit{द्रति} \textit{‘हपन्}’-
\textit{शब्दः}। “\textit{सुतस्य पीति};”—\textit{द्रति} \textit{सुनोतिधातुना} \textit{परंतिधातुना}
च योगः। "चतुर्व बो मद्रासः"—दृष्टि मन्दिराद्वयोः। तबला स्थितः पूर्वाभित्रः। द्राक्षेण शब्दवचः तासां देवताः; "धीरकुर्मा श्रावः"—"गंधकेन्द्रः"—दृष्टि तत्व शव्रचात्॥

जसुदेवताप्रच्छेन दत्तीयवधवनं पवमानसारं विधिरीधारे सुभाषिति—"तदार्श्याबाभिवेदु सुवते दर वक्तादाभवः पवमान द्राक्षेण शरीरः प्रवल दृष्टि। "तद्र" देवन्तृसमर्पनसिवं शीर्ष माहः। दृष्टि कारणाएऽदुरदेवतास्तु वहमानाद्वीपस्वात्रे पवमानसारं न सुवते, विषया "साधन्या मदिर्य्या"—द्राक्षेण देवताकाले शरीरः सुवते †। प्रथेंद्र दृष्टि कारणात् वक्तावरु पवमान-भीरसार्वण्व माहचते? दृष्टि बोध्यम॥

तत्त्वोत्तर माहः—"प्रजापतिवः पितः प्रभुं महान्निष्ठो
स्वानां काला दत्तीयवधवन भाृम्भां; तत्त्वाभिवेदु सुवते स्वामीः। पवमान द्राक्षेण शरीरः"—दृष्टि। पुरा प्रजापति: पिता मुखा "स्वानां" महाशानां वतः खात्त्वां 'साधन्या' देवाना काला दत्तीय-शरीरः "भांवमक्षां" माणि: पवमानात। तदिति द्वारं शरीरम् "भांवमक्षां" प्रदृष्टि—द्वारं प्रदृष्टिवर्तम् †। एव श दृष्टि वस्तुम् दूरदेवता-लाभावात् "भांवमक्षां" काला दर्शातारो न सुवते; "धर्" च च वस्तुम् दत्तीयवधवनस्वामिसुप्रवत्तता पवमान-भीरसार्वण्व माहचते॥

माशुहिं वरिष्ठभावम् भ्रात एव चार्ये चीरे सुभाषिति—
"वक्तावरु वधवनान्तः पूर्वकोः सवजातार्थाः, — गायत्री: प्रजापतिवः प्रसिद्धो विन्दुमो मार्गाचार्ये, तति दत्तीयवधवने"
तब्लेकर दर्श्यति— "धीतरसं वै तत्तीयस्वन प्रथेतत् श्रीत:-
रसं शक्रियं बन्दो यन्नु विन्दृपु, स्वनस्य सरसताया दलि त्रूयाद्वो
श्रीरो भूम्भवने भ्राम्भज्ञतीति"—प्रति। यदेतत्त तत्तीयस्वन,
तदेतज्व "धीतरसं" तद्रीशो रसो गायत्रा पीतः। श्रोमाहरुकाभि
पदां सरसह चुकेन तत्तीयस्वन च चूकेला तब्रनं रसं गायत्री
धीतत्वी। तबाधान्य ध्रुवते— "पदां ते सवने समग्ध्यमानु,
चुकेन यशस्तबद्ध्यमानु, तदन्यु; तजसलालु तत्तीयस्वन च
माध्यमश्यमानु नामचाव, तसान्न तत्तीयस्वन प्रजीव
संविश्विति; धीत भव वि मनवने"—प्रति ( तै १० सं ६.
१ ० ० ४ )। तबैव विन्दृपु बन्दो यदेति, एतदु "धीतरसंमु" 
चपीतरसमु; माध्यमश्यमवस्थिति। धश पनितानु शक्रियीर
रसं तदुपेतं "शाक्रियम्। प्रतो धश तत्तीयस्वन वर्णवारिषः
विन्दृपुमहक्खास्तु द्वृयात्। "धशो" पापि त मन हर्षविनोकश
धश तत्तीयस्वन सावत्तन वर्णवारिषं करति; विन्दृपूवकः ऐंकलान्तः।
श्रीनस्मार्थंधूमु वृहत्।

cालं चोंचं समाधाय प्रभित्तावाबिव्ये चोंचं सुलभावति—
"सवाधृ यदेत्रान्वितं वै तत्तीयस्वन मथ विन्दृपसं एव तत्तीयस्वने
प्रक्षितानं प्रथषधेन्द्रस्मव्य यज्ञसूक्ष्मः चसुभविर्योजवनसः समु-
बित संति, चोतैव, मानाधेयबामितिर्ने; वाधि तेषा भेदः-
भिषो भवकौतिनि”-दृति। ‘पव’ एशीयमानस्वस्वकवनान्मवरं
कावित्व वमवादी भोज मास। ‘पव’ यथार्थ कार्यात् दृतीक-न
बनाम ‘एन्द्राभवं’, तथा पूर्व मुष्यवादितम (२७१ ४०); एवं
सलेक एवं होता प्रखितसुमर्थम् ‘प्रवचात्’ प्रक्रववेब, भुजें-
नेवेन्द्रमयेन कपुषुत्येन च युग्ययं यज्ञि। “इद्ध समस्यि:”-
दिल्लवा (स० २ १४० ५) वेदू मुष्यवादित्व। चोतैव तया
यज्ञि; न वितरिय पवृतिम्; सी तु मानाधेयबामितिर्न्याताकारिविवेक-
माणान्मन्त्रेनिमित्तेन। तत्त्वात् कार्यादेश्त्रक्त अथि सम्भवम्?
विषय तेषां मश्य मूलबिनां सबस्मिष्ठो यावः। कथा मेन्द्राभवो
विविष्यदेष्टवाकाभ्वनि। दृति षोधम्।
	तत्र होतुत्वायते रैवेन भेदः परतीयातां तबेवालीक्राते-
तथिन्यायाः यावः अनिवेश एन्द्राभवमेवं एवैनिं स्त्रार्थ कायम्: प्रभमाती
मेन्द्राभवशस्य यावः तहांयनति—“इद्धावस्था सुतपार्मिँ
सुत संति मेन्द्राववची यज्ञि; दुवो रशों पल्लर देववीतम् दृति
बहुर्नि वा इ तद्भूमिं रुपम्”—दृति। “इद्धावस्था”-इतवान्
वाज्यायं (स० १ १७३ ५) “दुवो रशों”-इवचित्तु पादे “देव-
वीतम्”—दृति पर्दे वियते। देवार्थ बीति: प्राप्ति: देववीतितिति
तथा समास:। तस्य समास्य पहोष्ठूवः नासतेन शास्तेन बहुर्येक
कपार्थि प्रतियमले। तत्र बहील मृष्मां वरूणम्; मकुष्ठपाशा-
मृष्मां यावः बहुला। तत्साद्विश्व: अनुसूक्त्याव-
दिमद्ववस्न्य च यावः अनुसूक्त्यावाद्य मेन्द्राभवो।
बाल्यास्थंस्यनो यावः सार्ववर्य सम्बद्धति—“इरक्रव
सोंन निवर्तं हिष्टतं दृति बाल्यास्था चं यज्ञा व विबंधिवन्धे:
वहपक्षि यथा। २। ४। २७१।

व्याख्या

र्गम्भिर वतिष्ठि वचुनि वा एऽ तदमूर्यां रप्म्यः—दृति। “दक्ष्म्”—

द्रवादिवाण्यायायम् (सं० ४। ५०। १०।) “या वा वियस्यु”—द्रवा-

धिन्या पार्ते “विमानु”—द्रवादिवाणी बहुवचनानाश्च पतदलि सूगलिः,

तैरमिथेवं बहुल मूर्यां लक्षपम्।

पोतमूलयाया मार्मिवलं दर्श्यवितः—“या वो बहः समयो

र्गुष्वद्व दृति पोता यज्ञि; र्गुष्वालान: प्र बिधात बाधुखितित

बचुनि वा एऽ तदमूर्यां रप्म्यः”—दृति। “या वो बहः”—दृति-

वाण्यायाः (सं० १। ५४। ६।) “र्गुष्वालानः”—द्रविकिं न पार्ते बच-

चनानां: पार्तेविधेबं बहुल मूर्यां लक्षपम्।

नेष्ठ्यायाया मार्मिवलं दर्श्यवितः—“भक्तं न: सुस्वाव या यि

बाणानेति नेत्रा यज्ञि; गतानेति बचुनि वा एऽ तदमूर्यां रप्म्यः”

—दृति। “भक्तं न:”—द्रविवाण्यायाः (सं० २। १६। १।) तबिधेव

पार्ते “मत्तन”—दृतिपद्ध गाधोदेखेवेष्यं शति लोकायमुप्नप-

बहुवचनाश्च प्रतीति बहुल मूर्यां लक्षपम्।

भःक्ष्यायाया याण्याया मार्मिवलं दर्श्यवितः—“दक्ष्माविश्वू

पिवतं मधो भसोबिज्ज्यावाः यज्ञि वा नर्माणिः मतिराशि–

मष्टिति बचुनि वा एऽ तदमूर्यां रप्म्यः”—दृति। “दक्ष्माविश्वू”—

वाण्यायाः याण्यायाम् (सं० ६। ५५। ७।) “या बाः”—द्रविकिं

पार्ते बहुवचनानां: “प्राणांसि”—द्रवादिरिः पदे; प्रसीतं बहुल

मूर्यां लक्षपम्।

भानानिः याण्याया मार्मिवलं दर्श्यवितः—“दक्ष्म सोम सहिते

जातवेददि द्रवादिनीश्री हज्जि; रथ सिव सच्चाहिमा महिषियेति

बचुनि वा एऽ तदमूर्यां रप्म्यः”—दृति। “दक्ष्म सोमसः”—द्रवायाः

याण्यायाः (सं० १। ५४। १।) “रथ सिव”—द्रविकिं पार्ते “महिमा”
-दत्तुसम्पुष्वनवादनांलेख प्रदेश प्रतीयमाण बहुल मूम्पां
ख्रुपमः।

ढृष्ट मथ मुप्संहरति—“एव म सु हेता एक्ष्मणवो भविन्द”-ढृष्ट। चश्चेत प्रकारेष यायाश्युसम्बन्धस्मयनादिन्द्रसम्बन्धस्म
य साचादेव ज्वल्लादेता क्रम एक्ष्मणवोः सम्पाधि।

द्रष्ट्रस्मृष्टूणो चोपसम्पन्वेन प्रीती: विद्वादितरेवशस्ताना मथि
तामयीप्रास्बि: प्रीति दर्शयति—“यचानादेवलामर्लोनाना देवता:
प्रीताराति”—ढृष्ट। द्रष्ट्रवषसहस्सरार्धनानाविचारेिष्टवालुका क्रम
ढृष्ट यद्रशि, ‘तेन’ कार्येन ‘चन्दा:’ द्रष्ट्राहोधब भातिकिका
देवतादोषयति।

यायाश्युसम्बयित क्रमः: प्रशंसयति—“यदु जमप्राशाहा जागति
वेत दत्तीयसवं दत्तीयसवमीृव सम्ब्रहेर”-ढृष्ट। जज्ञस्टेन
जगतीष्वद्यो ध्वमीहति, प्रासाधस्वदो बाधुष्वाची; जगत
प्रासाहा: ब्रुषुषा वाधुषासु प्रख्तकायासु तां ‘प्रासाहासा:’;
दत्तीयवस्तुजागति समिति प्रसिद्धम्। चत्वो ‘यदु’ यदेव ज्ञाती-
वाधुषा’, तेन दत्तीयवस्तुसमय सम्ब्रितवति॥ ॥ ॥

ढृष्ट श्रीमायाश्याचार्यविरचिते माधविये वंदार्यप्रमाधे
प्रतीयवशाश्युष्ववष्च पड्पप्रियवाययां तुसीयाधायि
( प्रमादिप्रमाधाये) चतुः: ख्रुपः। ॥ ॥ (१२) ॥

---

* "ढृष्टे सैमं—० शयासाय ब्राह्मणवित प्रातेश्वरिनिका: ग्रहितवावा: (१००),
पिशम स्रोम भसि ०—० चा पूर्वान असा वस्म: सारीयति शास्त्रिणिवा: (११०),
रष्ट मेघविका: ०—० दर्म स्रोम भसि जातेश्वर स्रिति तार्णिक्यकविनिका: (१०५)”—ढृष्ट चारा.
बध भब्धम्: खुड़त: न \\

शब्दाः यदुक्थिन्यो जन्या होता चनुक्या\n
भन्या: कथ मसैता उक्थिन्यः सवर्ना: समा: समृहा\n
भवन्तीति यदेवैना: सम्भृगैर्यः होता दृश्याचचबते\n
tेन समा यदुक्थिन्यो जन्या होता चनुक्या भन्या:-\n
स्तोनो विषमा एव मु हासैता उक्थिन्यः सवर्ना: समा: समृहा भवन्यायः शंसलि प्रातःसवने\n
शंसलि माध्यन्दिने होचकः: कथ मेघां तृतीयसवने\n
शस्तं भवन्तीति यदेव माध्यन्दिने हुः हे सूत्रे शंस-\n
ल्लोचि ब्रूयासेनेतर्यायाः यदु हुराक्यो होता कथं\n
होचका हुराक्या भवन्तीति यदेत्र द्वितेवत्याभिर्यज-\n
ल्लोचि ब्रूयासेनेति॥ ५ (१२) ॥

होतकाशं प्रकृत्यायः: सवनबे निधाय परांत साम्यं\n
वैचक्षेष विवेकं प्रक मुदाक्यायति—“पश्चात यदुक्थिन्यो जन्या\n
होता, चनुक्या भन्याः, कथ मसैता उक्थिन्यः सवर्ना: समा: समृहा भवन्तीति”—प्रति। होतकाशं याज्ञाक्यायननमत्ति कार्तिक\n
द्वाराकादी चोदय माह। होतकाशं क्रिया: ‘होता’गम्भ्रेन विवे-\n
क्षिति:। तासु ‘पश्चात्’ कार्तिक क्रिया: ‘उक्थिन्यः’ माघ्युक्ता:।
‘पन्या:’ रत्रा: क्षिता: ‘यदुक्ष्या’ मार्मणित:। मैत्रावचारो व्रात्सारच्छंद्यावाक ध्वेंतां लवां। मार्मणनावादेवदिवया: क्षिता: ‘वक्ष्या:’, नेप्तपाल्याननं मार्मणच्छिवायु सदिवया: क्षिता: ‘यदुक्ष्या’। \[1\] एवं वैषम्ये सर्वत्र सति ‘चन्द्र’ यथेऽवर्यमानक्ष वा समभिन्न: ‘पता:’ होता: सर्वाः: ‘उक्ष्या:’ मार्मणच्छिवायु मूला ‘समा:’ वैषम्यचीतित: भत एवं ‘समूहा:’ सम्पूर्णी: कथं भवितो। व्रति चौषभ।

तस्सर्वः माह:— ‘यद्वैषम्या’ सम्मोगीयं होता हलाचचते, तेन समा:।—\[2\] एवं ‘यद्वैषम्य’ यस्मादेव कार्यनातु ‘एना:’ मैत्रावचारच्छिवाय: पोद्वेशाविक्षियाय तद्वस्त्रीय्यं सब्ज्ञाययेव समूहयो यथोऽच्छिन्नाः चाण्डकः—\[3\] रत्रीस्यं यार्गिक दानाख्ये, तेन समा।। यथा लोके महायुज्यानुसङ्गी सब्ज्ञायं तद्वस्त्रीय्यं समूहयो यथोऽच्छिन्न क्रियाविषये, एव मधापि महायुज्य वैग्रहविशारदं, मार्मणचिता: पोद्वेशाविक्षियाय सब्ज्ञायं एवोऽच्छिन्न होतामाध्यं यथोऽच्छिन्न। चत: मार्मणिः समभिन्नार्गिक यथोऽच्छिन्न यथोऽच्छिन्न मधापिः। तेन यथोऽच्छिन्नोऽस्मा भवितो; न चैतायता स्मायार्गिकि मार्मणिकसलीवैस्यमं मधापिः।

तद्वैषम्यं दर्ष्यति— ‘यदुक्ष्यादयो ज्ञा होता यदु-क्ष्या भन्यालोको विषमा:।—\[4\] ‘त’–यस्मादेवविक्षियाय:। ‘तेन’ यथोऽच्छिन्नायुक्ष्यादयवस्त्रीय्यं विषमा चाथि भवितो।

सल्लिपि वैषम्यो बीप्चारिकोक्षिविलेन साध्यं यदुपपादितयं, तद्वस्त्रीय्यं होति—‘एव मु हस्स्ता इक्ष्यादय: सर्वाः समम: कथं भवितो।—\[5\]”

\[1\] 1 मार्ग, 848 वर्ष, 8 वर्ष, 4, 10, 10। मैत्रावच्छ।—महायुज्य।
होच्चेड़ू कोषाणार मुखावक्त — "धवाक श्रंसति प्रवाहिने, श्रंसति माध्यमिने होष्णका:; वपि देशान वटीयवने वसंत भवतीति"—डति। चविदीयें मैत्रावंशज्ञापाल्लक्षणं भविष्यावणें शवन विषयत, ततद्विषयानें वटीयवनेन जीवन मपेतितम्; तथा न विषयतम्। तथा तरति वपि देशान वटीयवने 'मसंत भवति' वसंत विज्ञाति? डति होष्णका।

तद्विषयात् दण्डायति—"यदेव माध्यमिनि हे हे छस्ते श्रंसक्षरि बुधावलीनि"—डति। मैत्रावंशज्ञापाल्लक्षणं "चविदी दु कालो विषयाएः जन्यकः"—डलेवः (सं ३.४९) धुलम्, "वपि तः मिस्त्र विनियम्"—डति (सं ४. १८) हिियतम्; ब्राह्मणांसिनिः "इत्यसः पुरुपिनुर्दूरेवः"—डलेवः (सं १. २४) धुलम्, "कठु ब्राह्मणि"—डति (सं ३. २२) हिियतम्; भज्ञावाक्ष "भूयः"—डलेवः (सं ६. १०), "प्रस मूरु"—डति (सं २. १६) हिियतम्।

एव वेदेन्त यदो माध्यमिनि सवने प्रवेशें हे सूक्ष्मे श्रंसति।

तद्विषयां माध्यमिनस्नानां हितियम्भवि वटीयवनां सिल्पिकारिच तत्तार्थि वसंते सिद्धान्तित्तुष्ट्यं बुधादु।

तद्विषयात् चोषाणार मुखावक्त — "धवाक यदु हुरक्ष्यो होत, जयं होतका हुरक्ष्यो भवतीति"—डति। 'धव' वटीयवने वंसनस्वायतनानां पुनर्पि ब्रह्मवादी चोषाणार माध्यमिने कारणाचोठो 'हुरक्ष्यो' हे दक्षे दक्षे यथाभां हुरक्ष्यो। वातस्वने वातस्वने माध्यमिनि मस्तिश्वने वायुस्वने माध्यमिने सीताकारिभालं हृत्ती।

सुविष्टकेशस्य मानोवणी चोषाणार विद्यमानम् (५. १९)।
चितम् न बृक्षियाः विहित मस्क ; धतुराय वैन प्रकारने 
सिथति ? दृशि चोखम् ॥

तत्सोतरे माह—"यदेव दितेवताभिव्यञ्जनीति भूयात्, 
नीणीति"—दृशि। प्रभुतीप्राणां भूयासिद्धेवतया सम्यक्षमानेन 
हृदयता च दितेवताभिव्यञ्जनीति यज्ञ, 
तेन दिश्यखलम् । ततैका देवता याज्ञवल्ले, चतुरा हिंदीया मश्चा— 
यंसैव सुसवरे भ्रूयात् ॥ ४ ॥

दृशि नौमलावहारायायेणिन्ने मामवीचे वेदार्थप्रकाशे 
ऐरेयाराण्यनस्य सदाप्रकाशियायां दत्तीयाधारे य ( 
प्रत्यांगाधारे) पदम: खण्ड: ॥ ५ ॥ (१३) ॥

॥ पद: पद: ।

उक्तिनियो शोता: कच् 
मितरा उक्तिनियो भवलीयाज्जय नेतानीद्रीयाया 
उक्तं मदरतीयं पोतायायारे वैरवेवेव नेद्रीयाये । ता 
वा एता श्रोता एवं न्याज्जा एव भवलीयाज्ज यदेव- 
प्रेमा पदेः होतकां सथ कष्टादृ द्विप्रेषः पोता हृ-

# भास्म्रवहाराननि वध मश्चासि पुरस्तादु दशमाणि,— २५० ४५० ४५०, २५० 
१५० १५०, २५० २५० २५०, २५० २५० २५० २५० २५० २५० २५० २५० २५० २५० 
(१५०, ४५०, २५०—२५० १५०, २५०) व।
† पद: भूयासिद्धे, समवण सप्तपाणाना: (२३४—२३६ पु. ६०) ।
प्रेषे नेष्टित जनादी गायबी सुपर्ण्यें भूतवा सोममात्रतितासां होजाया मिन्द्र उक्षान्ति परि-लुष्य। होटे प्रत्य कुरू यायमाण दुयम सुभाविदि-ठिति ते होशुरंवा वाचेहे होटे प्रभावयामेति तथामे झुमे प्रवत बुजामीश्रीयाम प्रभावया-ध्वनिस्तात तस्काश्चर्य भूयसी राज्या भवन्त्य-नाश यहुः वाच्योत्त यहुः यवच्यति भैवायस्य होटे प्रेषकल्य कशाद्होष्ठम्। सद्भयो होशुर्यासिभो होटा यहुः यवच्यता यवच्यति प्रेष्यतीति प्राणो वै होटा प्राण: सर्व कल्विजः प्राणी यवत् प्राणी यवच्येव तदाहाश्चास्त्यश्चानुसार। प्रेषाः। नाष तर्थि। गोलीति ब्रुवाऴ्यावैतवाशसा नम चन्द्रवता सख्य मित्रायाशि स एनां प्रेषो आहास्त्यश्चावाकाक प्रवराश। नाष तर्थि। गोलीति ब्रुवाण्यावैत कस्चूर-राज्यावाक वदस यते बाया मित्रिषिः सख प्रवरी। आहास्त्यश्चावाक सकाँच्याग्न्यी। लोचियत्वुषुपी भवत्र द्रयः-भिना वै मुखेन देवा। असुरानुषुप्येव निर्जन्मन्त्र- कस्माद्श्चाग्नेयी। लोचियत्वुषुपी भवतो। आहास्त्यश्चावाक स्यायान्य वाश्चास्त्यश्चानुसारः।
त्रेन्द्रवैश्वास मृत्युवाकः कथ तेन्योरुङ्गः। सो लोको-मानुष्यवभवतीतिः कालांस्वयंतेयसः मन्न्यविदितः । कद देवता जनवयन्ति स यदिन्द्रः। पूर्वः मन्न्यायं तस्मादिन्योरुङ्गः। । सोऽपितानुष्म्यम् भवति। यहस्वालमिति। कद देवता प्रज्वलवयन्ति भजनभवप्रथमाः। नानादेवताः। श्रमसतः।।

चर्चग्रहाकल्याणः वायुदरसाम्यन् शरसिरितम्। श्रमप्रवरं कुशिलं सिमः। । द्राक्षग्रहाकल्याणः शरसिरितम्। श्रमप्रवरं कुशिलं सिमः।

ततोत्तर माहः। “प्राचार्य भवानीश्रीराय उपकरः। महान्तियं पोतीयाये।” कथ एत प्राचार्य भवानीश्रीराय उपकरः। महान्तियं पोतीयाये।
एवेता: ‘होचा’ होलकाः र्लिया: ‘एवम्’ इवेन प्राक्षारिष्ठ ‘बक्षा’: तत्सिज्जिका एव भविष्टा। चर्चि साम्ब्रेणो यज्ञति ॥, भाष्यवण्यं चाेणयम्; पोता सवति यज्ञति ॥ महत्तवीचे च मात्राति मुक्तानि संस्कारि संवति; “पले पत्रिविश्वासा”–द्रति (सं० १२२८५) नेत्रि यज्ञति ॥, तत “देवाना सुसवती”–द्रवत “देवानाम्”–द्रति नवन मिद्दत। एवं तवाणा मधि श्रावीप्रेव- पोल-नीयुषा शाब्देवल-मातृभव-वैषयायतल-विश्वानि प्रिवानि।
तनायान्याधिशिववैरिवतेऽऽणासुक्किलम्।

वेणा नेत्र होलाकाः भृत्याणसुपुर ॥ कण्यायिदु विशेषास प्रम सवतार्यति—“सवास यदीक्षामैषा चन्वे होलका सच सवास दिवाश्च; पोतो दिवाश्च मधे दिवाश्च”–द्रति। प्रस्वरूः। वे ये प्रेमा सक्ता ॥। नेत्र प्रेमाः एवेन एव प्रेमाः नेप्रुऽवायु-वात्सलिकानि होलकानि; पोतुनेन्द्रहं ही ही प्रेमोऽह॥
तथा च नायायादयविदः पत्रिवि—
तीयोद्यम ब्रह्म ब्रह्म ने भूमि भूमि ने भूमि । “होता यथानं महतः पोतायणं”-वैक्यः (प० ५. ५. १००) प्रेषः, “होता यथानं द्रविषोदो मोतातुमिः”-वैक्यः (प० ५. ५. १६०) विदितः नन्दः हृदी तत्त्वम् प्रेषः। “होता यथानं श्रावी नेयणं”-वैक्यः (प० ५. ५. ११०) एतः, “होता यथानं द्रविषोदो नेयणं”-वैक्यः (प० ५. ५. १७०) विदितः नन्दः हृदी प्रेषः। तथा नमुने दोषदेहः दिः-प्रेषः किं कारणम् ? वैक्यः प्रेषः।

तस्मात् माहः “यवादरो गायणी सुपर्फी भूला सोम माहः, तद्देवतां होताणे मनद्र यक्षान्ति परिलुध्यो चोदेव प्रदेवः; यूङ माहवययः, यूङ मेघावेदिषीति; तेस्वो होताणे वाचने होते प्रभावायमिति; तस्मात् हस्ते हिश्वेद्र भावं रचायमात्रा यज्ञायमी भावमयस्त-भूला याब्रा भवनि”-वैक्यः। ‘वच’ विशिष्ट बाले बन्धे गायणी विषयं क्रमः। यथा याब्रा वाचने होताणे शुभको दुश्चितप्राप्ते, यथा गायणी सुरफी भूला दुश्चितप्राप्ते सोम माहरतः,,— सोवेन हस्ते मुनि बचाने बचाने निषेधानकुः हिन्दुः एताः होताणे ‘उक्षान्ति’ यज्ञावि परिलुध्यो चोदेव प्रदेवः। होताणं: विशिष्टं विशिष्टं यज्ञावि होताणं विशिष्टं विशिष्टं

योतुनिधारणं होताणं मात्र-महत्तवः-वेश्यं-प्रकाशं पूर्वं मानसं, तानं क्रमं देशं यहाँ निवायं होते दसवाण्। तती होता प्रतिवर्तनं श्रावीयस्य यज्ञाविशे वभूव। गायणी सोमे पुष्पते सति योकायाभूत सिद्धं साहूः यस्युति खविषाभिमानाधीने देवता: सर्वं चपतश्चे, पोषणे—
वक्षपतिका || ३ || ६ ||

व्यासदेवानु नागतः; तदर्दे कोपकारणम्। स च वृष्णि द्रष्टः
शस्वादिन निवादिन युनरयवेन सुवाच;—इ वर्णविकर्णः। पोतादेवा
यूक्तं मा भाष्ययथायम् “वैशासिनः”-इत्यावान मम मा कृष्ट, दूरैं युक्तांकं शस्वादिनः
यतो यूक्तम् “शस्त्र” सम सांगवं “मा भवेत्तिष्ट्न न भास्तवः। निविधायी मा-श्रद्धात्रावतनियीः
इति” एव मिन्द्रियोले सति तत्सत्पीपवर्षिनः। “सि” देवा इत्रं समारां
ध्वं सूक्तः,—“सि होते” एव तोतृणेनारो शर्यथायित्वसिद्ध्यो
चैन बेनापि प्रकारितानुसारं शौचोत्ती। तत्सत्सात्सामाभिकं “वाचा”
चाचिकाप्रवेशलययम् “भमावयम्” प्रकर्षेत्र भावितो तोजितो भाविता
िति। “शश्लाठ” कारण्ताः “सि होते हित्रेवे भवत्” तो होत्रकी
पोतनेतरो श्रीनयुगवती भवतः। तथैव “भाग्नीहीरायम्” भाजग्र-
शेण्याम् “क्षुब्या” कार्यचिदंकविकया “भमायथाश्वस्त्” प्रभुतं हत-
वतः। यन्नादेवं “शश्लाठ”, “सिूक्त” भानोप्रखुए एकायाय यायाये
“भूयश्” प्रकरण संविका भवनि। सताना मनो होतकार्यां
प्रश्न्त्याल्पाश्चित्तवार एव भवित, भानोप्रखुए “पिपिर्लो चद-
भण्”-देवम् (सं १ ६ ८) प्रविका। तथा च पाप्पीवत-
प्रविकर्षणीम्। तथा च सम्प्रदायं विद्य भादुः—

“तित्तः प्रश्न्त्याल्पाश्चित्तवार सताना मभवनु खलु।
शभृष्टिपरिवर्षिम्: चांडे मैंसिरे चतुर्म्भूतू”।—द्रष्ट।
यद्यानीप्रविकयो ब्रह्मवादीनां प्रवशो न जनः, तथापि पोट-
नेतुभ्यां समानयोगविशिष्टं तद्वक्षस्तांतोप्यप्रभिषितः।
हृदाविकयो प्रश्नातुर मुक्तवयति—“सचाह यशोत्ता यश-
गोता यशदिति मैचावशी हृदोऽ प्रेषयथ कश्चाद्ध्यातम्।

॥ “पाभोपवल युजाद्वेयसि चरणं वासनंहिँद्रपप्नेन्”—द्रष्टि नाथ व्री० ५.१०.१४
यदृष्ट्यो द्वारार्थिस्यो होता यच्छोता ययाभिर्ति प्रेमातीति'-
प्रवति। 'चब' हरिप्रविलनितकथावादनस्यं ब्रह्मवादिनां पत्र
माह। 'मैत्रावधुः' सर्ववां हर्वादीनां प्रेमकारसि ॐ; स च
प्रेमौद्रत्संगेषु सर्वेष्पि सम्भेषु रादी "होता यच्छु"-इस्वेयः तत्
तत्र पंडिति ॐ। तत्र 'होले' होतारायिते तेन सम्भेष यत् प्रेमाति,
तदवशस्य; सम्बादवविक्षितः होतूभवस्य तदवशबादृधृ; वै त
'प्रेमाताः' होतूभविति: स्यो होतस्यसिंह होता होता त
मात्रांसिन्त तेन्ह होतारायितानां प्रेमेषु तत्र तत्र "होता
यच्छु"-प्रवति 'काण्डाः' कार्यालयेष्वमेष्वे प्रवृऽ्षि: प्रवति प्रमां:।

तस्योत्तर माह—"प्राश्ये वै होता, प्राश्ये स्वेच्छिन, प्राश्ये
यच्छास्ये यच्छादिर्घ्यं तदाभु"-प्रवति। वेदवर्ती मुखो
होता, य प्रायवक्तुं एव; सन्तोषवर्ती होत्वाभावायु। तथा-
शेषा सर्ववां चुल्लिवां प्रायवक्तुं एव। तथा चति प्राय-विवाधया
प्रायवक्तु होत्वाभ: सर्ववूपवति ते। "होता यच्छोता
यच्छु"-इस्वेये 'प्राश्य यच्छास्ये यच्छु"-इस्वेयेन मैत्रावधु
सुषुम्ने। तदादुःस्य सर्वेषु होत्मन्वयोगः।

प्रायवविश्वे प्रायवस्ये दृष्यवैति—"प्रायवमाणुवधारुषां प्रेमाशः
नौश द्रव्यि स्रूवावधृ; चदीनिति श्रूवावधृ; चदीनिति श्रूवावधृ
यथा सद्यव श्रुती, स प्रेमाशः प्रेमाशः। सुमदायेऽद्रवाशः

ॐ "तन्त्रम् देवेन प्रेमितत् प्रेमिता य व व मयाश्वचि यच्छाति'-प्रवति प्रायम् श्री ॥४.५.२।
ॐ तपाया: "होता यच्छु—० होतायेव। होता यच्छु—० होतायेव। होता
यच्छु—० नेष्टत्सव। होता यच्छु—० चहोध्यव। होता यच्छु—० चहोध्यव। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता यच्छु—० प्रायववाध्य। होता
प्रेवीता: सः-सः-ब्याप्तां कृत्वांश्रयं न कालप्रेवयायः प्रेवण्यं समाखालाः; तद्दैवतां प्रेवीत्रस्तिं न वैति संमयः। भूतिः विशाराज्याः। नकारान्त्य सातुनाराशिकलं छायस्मां। प्रवेशः प्रवेशस्थिक्षेत्रं मुच्यानं ब्रूयात्। प्रवेशः स्वर्णधर्म: 'शास्ति' प्रवेशस्थिरे प्रवादाः ब्राह्मणे कत्याव्यायतीति प्रवाहा: मेनारवः। स च 'सहृद्यितः ब्रह्मनः'—वक्त्रार्थमस्मार्थं अपिला, चन्द्रारं 'सुभास्यः'—'द्राति' यद्वेवते तद्वर्णं प्राप्त, स एव 'यथाम्' चहलान्तः प्रेवः॥

शक्यावाक्यायेन प्रेवीत्तेऽपि—'चन्द्राराष्ट्रक्षाका-भाषिक प्रवाहः: नात्र द्राति। प्रेवीत्रस्तिः ब्रूयाद्; यद्वेवेत सातुस्तैः-राष्ट्राक्ष्याकाक वदेशं यस्य वायु मित्रेषु सय्य प्रवार।'—द्राति।

श्च ब्राह्मणावत्यतिरिक्तांन वपुःस्तःस्तःञ्च प्रवाहः। प्रवेशः वर्षख वंदित। तथा च चुम्बकार ब्रह्माः—'कर्तारायद्विन्दितं वपुः-परस्तरोपयोक्ष्याताः'—द्राति (साक्षी श्री ५.२.१२)। चावारे तारेवेदेन मुसत्र—'यथाप्रायं श्रू महत्तहमुि सुभास्यति'—द्राति (काञ्जी श्री ५.५.१६)।। चतोत्तीन्द्राप्रवाहस्थिरस्वपन्नः, चन्द्राराष्ट्रक्षाय नाग्यात्; यथाश्रोक्षाय भवेषस्वपन्नरोत्तीन्द्राप्रवाहस्थिरः। चतो द्रातिः नवेति संयमः। तदाश्चा लिङ्गायतं ब्रूयात्।

काञ्जी प्रक्षाक्षासात्मकः द्रातिः पाणी ५.४.५३॥

'प्रेवीत्रस्तिः प्राक्षाक्षासात्मकः'—द्रातिः पाणी ५.४.५३॥

'चन्द्राराष्ट्रक्षाय'—प्रेवीत्रस्तिः पाणी ५.४.१०॥ चन्द्राराष्ट्रक्षाय त्रिविधस्वपन्नमर्यादिकोणः प्रेवीत्रस्तिः न दृश्यते, दृश्यते मैलार्थबस्त्रियं (साक्षी श्री ५.१.५; काञ्जी श्री ५.१.५; शाक्य श्री १०.१.५)॥

'प्रेवीत्रस्तिः प्राक्षाक्षासात्मकः'—द्रातिः प्रक्षाक्षासात्मकः。

'यथाप्रायं श्रू महत्तहमुि सुभास्यति'—द्राति (साक्षी श्री ५.२.१२)॥
মভ বল্ল: প্রবরী ভাস্ব, তখনি পুরোধার্মণৈক প্রচ নিদিনাত্মিকাধাবালিন সচ্চারাবাসু, পশ্চাতাবাক! বনে বাঞ্চ বাঞ্চ মদ্দি, তাহদের তিনি তু, সৌভাগ্য সচ্চারাবাসাবমোচনেন প্রবর্তস্মাত্র গমন্ত্র প্রবর দেত্তুগতে।

তথ্য মনিষ্টমাঙ্কী হোককাবিধায়োপায় পরিসমাপ্ত্যামানবাছক কথাষ্কেষবাহু প্রথৌতরে দর্শনতি—"পাহাই যদ্দেবাবস নেবাবহাবশ মেতাভাবশৃতীয়সর্বনেন সংখ্যান্তৎ কলারস্যাভেদী সৌনিতযতুপ্রি ভবত দেবাত্বা যে মুক্তেন দেব মৃষারকামী নিমগ্নস্বতে দেবাভেদী সৌনিতযতুপ্রি ভবত।"—দর্শন। ‘পথ’ পাহাবক-প্রবর্তস্মাত্রাদানান্তর ব্রাহ্মবাদী প্রশ্ন মাহ। মেতাভাবশৃতীয়সর্বনেন “পাহাবক যুজম্”—রাখাবিয়ক্ত মেতাভাবশ (সন ৭১ ৫১২) সংখ্য সংক্ষেপে। তথ্য শাখ্যাদী ‘পাহু’—রাখাবিয় (সন ৯১ ৬০২১ ১৬১২৫) সংক্ষেপ: “চানিংগালিশ”—রাখাবিয়ুগুগু (সন ৬৬ ৯১১৫২২৩); তদেহে প্রধিকাবশাবাদু প্রথামূল; মেতাভাবশৃতীয়সর্বনেন সৌনিতযতুপ্রিয়ামন ভবতাবমূল। দর্শন মাহ। চম্প্রান্নেবারিতে মাহ তত্ত্বাৎ। যদ্য দেবা পশ্চাতারুপ্যো ‘চানিংগ’ নিমিত্তে শতনৈ দ্রুততত্ত্ব। তদানী মন্ত্র: ‘সুখ’ প্রধানাভূতৈ কলায় তন্ত্রোক্তন নিমিত্তেতত্ত্বতত্ত্ব। এতচ চন্দ্রাদেব যে দেবা পশ্চাবশ দর্শনীতে মুদ্রিততমূল। ‘তথ্যায়’ অসুরনিস্ত্রাজেদেভূম্বাবহাবেদী সৌনিতযতুপ্রি সুচতী।

ব্রাহ্মাণাঃ ক্ষুদ্রক্ষুদ্রাবিধায়োপায় দর্শনতি—"পাহাই

* তথাহি দৃষ্টা—"পুরোধারমস্থ প্রণ মিঠ মিথায়ম্বাবহাব বর্দেন্দ্রী

ক্ষুদ্রীয় চিন্তা মহাত্ত দৃষ্টি গুপ্ত নিরাহ।"—দর্শন গাথা ৪০ ৫, ২।

† ৫ ৫৫০ ৫৫০ (২৩৩০ ২৩৪০)।
बदेश्मायाचार्यांनी बांधकाच्यांनी तत्त्वात्मक विश्लेषणाचे महत्त्वाकांक, कल मेयोरेन्द्र: सौवियानुसंधाप मशक्कतीप्रक्रम का वा पथकारोऽपक्ष्य: प्रजिगाय: से अवितः,—कवाल्येव- प्रतिक्रिया एक देवता प्रतिविद्यस्त; स द्विद्र: पूर्व: प्रजिगाय, तबादलन्योरेन्द्रा: सौवियानुसंधाप मशक्कता; यद्वाल्येव प्रतिक्रिया एक देवता प्रतिविद्यस्त दाश्कुरानारेवलानि गंगात॥—द्वितीय- स्थवरीक गाढ्यानुसंधापिनः “प्र मंखिवाया”—बदेश्मायाचार्यांनं (सं १ २ ५७.) गम्यम्। तबादली सौवियानुसंधापाचैती,—“बय यु ला”—
प्रति (सं २ २ १६-२५.) स्वितिया: “यो न दा०—बदेश्मायाचार्यांनं (सं २ २५ ८, १००.)। तथा चढावासां “कदृशः- नितिः”—बदेश्मायाचार्यांनं मे द्विद्राविन्यासं (सं २ १३.) गम्यम्। तबादल- द्विद्राविन्यासं सौवियानुसंधाप, —“चारसीकिंद्र गर्भसं”:—प्रति (सं १ २ ८८. ३-५.) स्वितिया: “द्वारका दा० गिर्वना”:—बदेश्मायाचार्यांनं (सं २ १३. ३-४, ५.)। तद्रेतत् वैगिकार्य सुप्तो वृत्तेऽपुरवंत्र प्रेयोऽ। द्रेत्यौ वेद्यार्थिक मुनःस्तम्। द्रेत्यौ: व्यायः ‘व्यायः’ शब्देऽपुरवः सपाकाराः सदाये द्राविष्य ज्ञातव्याः प्रवेष्याः प्रजिगायाः प्रवेष्याः सत्यां। तदार्थी भीतान्तराः द्रेतवां प्रति सहायग्यां सुपृवेशमायो युक्तां सर्वां व्यावहारीय पुष्करांचे व्यक्तिविम्म तथा सहायतां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां द्राविष्यां
गौतम गुरुनाथ पाठ्यपुस्तकातून नानादेशताकारन घुसानी ब्राह्मणांच्या संबंधावरील प्रसंग: || ६ ||

ढति श्रीमानजयकारने दिले भाषावरील बेदारण प्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मणेच्या वस्तुत्वाच्या राजीवांते।
(चष्ठिविंशतिच्या) पद: खंड: || ६ (१४) ||

|| पद समस: खंड: ||

पथाच येथे प्रेमदेवने तृतीयसवने मथ काकार्तिते
नाक्राट्या जागतानि सूक्ष्मानि तृतीयसवने चारक्रा
शोरीगानि शक्ना इत्तीन्द्र मेंवैतैरारम्भ यज्ञीति बृहा
द्यो यज्ञागांते दै तृतीयसवने तत्वपनकाम्बे
तत्तद्यो किर्मां जन्तूं छब्बे; शशाते तथ सवे जागां
हवेदेतानि चेष्टक्राट्या जागतानि सूक्ष्मानि तृतीय
सवने चारक्राट्या शोरीगानि शक्नांते। उवेदात् क्षेत्रमुभ
मध्यात्मकोण्यात; संसर्ग सांवा कर्मेश्चाति बृहेष
पनायं कर्मेन्तत्देक्यवत्ती संमिश्रेयस्व वा इत्या।
ज्ञात्तिकाब्यस्वात् प्रेमदेवेन: पथिभि: पारिधानेति
खसितायता एवेतुद्दरहः शंसबंधाह्य यज्ञागांते वै।

* "मनोजय" कः।
† "चक्री" कः।
तृतीयसंवन्ध मध्य कालार्देषां चिन्तुभः 'परिधानीया भवमौति वैरं वै चिन्तुर्व वैरं एव तदन्तत: प्रति
लिङ्गो यन्त्रियैं मिन्द्रे बिष्य मध्ये गोरिति मैथा-
वधास्य वृस्त्यतिनः: परिपालु पश्चादतिति ब्राह्मणो-
खंसिन उभा जिम्बुरिण्वङ्गङ्गालाकोभी धिती ती
जिम्बुङ्ग एराजेन्दे न परास्मिग्य दृश्यत न धी तयः:
कतर्कसान परास्मिग्य इन्द्रशा विष्णो यद्प्रपूर्वेणा
चेका सहस्य वि तदेतेया मितीन्द्रशा इ वै विष्णु-
कालमुखे दृश्यते न तथेत्यसुरा चं तालासीन्नको
सिंहवीमेन्न्को यावेदेवाश्च विष्णुसंबिर्बकभूते
नातेस्माक्ष मध्य गुप्तक भितादिति स इर्माण्डोकान्
विचन्द्रमेव वी वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी
लोका द्वारे वेदाण्यो वाच्च दातारण्यो वाच्च दातारण्यो
चतुः: किं तत्साधु साधु मिलीभी

# "इमान्यो लोकान्" क", "इमान्यो लोकान्" क।
+ "धर्मधर्मिणस्य" क।
**: "भोजिङ्गी" क: न; "भोजिङ्गी" क, न।
§ "ताबादधिहःस्" क।
पश्च तेषा भैव शुक्लाः क्रमेऽखेलात्विषये प्रयोगार्थे दर्ष्यति—
"चतुष्क यदृ वैभदेवं वै ठोरसयसनं भव जानादेवतान्वेदन्त्राणि
जागतानि सूतकानि ठोरसयसनं प्रारंभिकाणि श्रीमता चतुर्दश्
मेवैरान्ययं नस्तिकेता भ्रूमादियो यज्ञांति वै ठोरसयसनां तच्छान-
कामिनं; तत्त्व निष्ठात जाते षष्ठं षष्ठं श्रेष्ठं; तत्त्व सवे जागतों
भवेकाणि चतुर्दशाराणि जागतानि सूतकानि ठोरसयसनं प्रारंभ-
किकाणि श्रीमतं"—दश्ति। 'चतुष्क' एण्ड्रावदश्यादिधिशेषेवैद्वितीयात्
याबुधवर्षणानान्तरसं, विरुध्वारी चर्म मात्रं। ठोरसयसनं वैभ-
देवं वैभदेवतानं यज्ञांति, तत्रातु वैभदेवतानं सूतकानं तत्री-
वितानं; भैवं वति नानि परिवहनं कानातु कार्यादेवतान-न्यारंभिकाणि सूतकान्वेदन्त्राणि रूपं। वति चेन्द्रेश्व विद्यजो
भ्रुमादियो वद्यित्वागेन जागतानि कानातु सूतकानि। "चतुष्कों
ध्वतं"—दश्ति (सं २ १३।) मेवैरान्ययं सूतकाम, "म ध्वति-
हाय"—दश्ति (सं २ १५।) ब्राह्मणाक्षिणं सूतकाम, "चतुष्कों-
नित्यं"—दश्ति (सं २ १५।) यज्ञानां सूतकाम। एताः सूतकमण्ड-चर्म
प्रभोमार्यं सुचती। एण्ड्रावदश्यादिवस्थेऽि प्रकृति
सहते; वरीईत्व नेव्यावर्त व्रतस्ता
भवति; वरीई त्व नेव्यावर्त व्रतस्ता विदित्वाविद्यायी 
व्रुताय।
'पश्चाद्विद्याविद्यायी जागतानुसार मिट्टे यद्बिकानित्रि भवति, तत्र
रश्चायं म्यात्मसाधारणं सूतकानं ठोरसयसनं जागतलाभारां 'वहलाम्बियं' 
जागतानुसारं भवति: कता भवति। दश्ति तथा शतां शतां
यद्बिकानित्रि यत्र दित्ति
षष्ठं श्रेष्ठं; श्रेष्ठं तत्र सवे जागतिक्षेत्रसं भैव सम्भवते।'

जागतिकाणि चेन्द्राणि सूतकानि जागतलाभायं ठोरमान
कार्यं जागतलाभं सम्भवते, तर्किकारं दर्श्यति—"चतुष्कों
म्यात्मसाधारणं भवति, सवे कस्मिदि
षष्ठं रेव पनाभं
वर्ष, तद्वित्वस्यद्वादशमिति—दृश्यम्। भारतश्रीद्रवणथायथ स्वाध्यायः
‘पन्तत:’ श्राक्षणस्य “सं वा कर्मशा”—दृश्यन्तति सूलसं (सं ६।६५)।
विन्धुयक्ष्याः संस्कारः। प्रतििविष्या सम्बोधया ‘वा’ युवा मनने
कर्मशा ‘संहिनोमि’ सम्भु स्रोवस्यामि, दृश्यन्तुदर्शने।
तथा वा
कर्मश्लोकायथैव देवेष्वाधिनः भक्तिवित्योः।
पनतिरहस्तुधाररैः
वन्ते; “पन्त यववरे लूटो १, पन च”—दृश्यम् (भूसं ४१८, ४४०)।
वेयाकर्षेियाँतु पञ्चमानलाः। तथा तत्ति “पनाय शुचि
सुख” कोम्पानाश्चकर्मः; तद्विय संस्थितविदुः।

सं वा कर्मशिवेष्टदेश्वसंपाद्याः पूर्वस्यां ब्याधायोक्षसारायम्
मनूषयां स्वा—“स मिशेभनं वा इण्डोज्जान्यासामस्याहे”—दृश्यम्।
‘पुषा’ प्रबने ‘पुषाम’ देवश्रीविष्या ‘संहिनोमि’—दृश्यम्।
पदाया
वेष्येभवक्श शश्वायः।
‘देवश्रीविष्या’ दृश्य प्रतिमायुक्तस्मृतम्।
तथादाध्यस्यविचिति तत्ति पदोधस्य वनमायाय प्राप्तेे भगवति।

पत्ता ऋचविमूल्यपादं मनूषयां स्वा—“परिषेिय: पविभिः
पारायण्येशि स्वस्याया यात्रैतदुहङ्गः गंभिरसं—दृश्यम्।
सं परिषेिय:“पविभिः” स्वर्गाभिः: “पारायण्या” कर्मायाः
पारां फलवृत्तं नयती, देवश्रीविष्या दृश्यम्।
एतस्य पार्वश्च वर्षमें
‘स्वस्याया एव’ बेवायाय वेव भवति।
तथादाध्यायाः: “पत्तेे
वथनं पियागितिश्च भ्रोहोदितं गंभिरसं।”

परिधानन्यां देश्विषि प्रयोगारूपसं दान्याति—“पारायण यवजानि
गतं वस्तत्त्रीयवतं मथ जाक्रणिविष्या त्रिशुम: परिधानन्या भवनीति;
वैद्यं वै गंभितू वैद्यं एव तदलात: प्रतितिष्ठतलो यस्मि।”

# “सं वा कर्मशा च भिक्षा त्रिभूष्णद्राविष्या तपस्याः च पक्ष।

cुष्टायं वभयं द्रविर्यं च च सरिषेण पविभिः: पारायणा॥”—दृश्यम् (सं ६।४५, १)
न्यायालयवाचस्पद |

-दृष्टः। दसीयसवनस्य जागतलेन परिधानीया पापि जगल एव उष्णः; एतत्विरिहागेन सिद्धवां स्वीकारे प्रतिलिङ्गेन सिंह खारः। दृष्टः प्रसा:। वीर्य सिङ्गापुत्रस्य। सिद्धवो वीर्यांखुपः पलातु तदा परिधाने वर्ति श्राय्यानस्य वीर्य एव प्रतिलिङ्गः। बले यहसि वर्णे।

श्रीकराणां यात्रा सुस्वासिलः: परिधानीया चदाग्निम 
प्रदृष्टित- "इति मिन्न्यं वद्य महसे गीरिति (सं: ३०२५४५) 
मैत्रायवक्षस्य, हस्तखरिनः: परिपतु पश्चादिति (सं: १०२५४१ 
११) ब्राह्मणश्चमिनः, तथा जिम्मयुरिच्छायावाहस्य (सं: ४३ 
६५१)"-दृष्टः।

तद्रिथ मन्तिमोदार्शार्यम् व्याप्तते- "उभो श्रीति जिम्मचु:।"-
दृष्टः। याविन्दाविष्य, 'तातुभी' 'जिम्मचु:।।' युवे जरो प्राप्तरुपित प्रसिद्धः।

कत्रि: पूर्वोऽह "उभा जिम्मयुः।"-इत्यं मर्यं व्याख्यायांवालर्य 
व्याख्यानम् पधति- "न पराजयेन न पराजित इति"-दृष्टः।
तस्यार्थ "कार्य मैनोः।"-इत्यं हृदयो ब्राह्मणंत्रदार्शाहृतक्षैः वायुक्तिको इत्यः।।
तस्य च सर्वस्याय: मर्यं- है इत्यं "धर्मांविष्य" युवा 'न पराजयेचे' कदाचिद्विप परार्जय न प्रासवती।
'एनोः' एवनोः इत्यार्थार्थोऽर्घः "कार्यन्यां" एकार्थये 'न पराजितेचे' परार्जय न प्राप। एकार्थये यथा परार्जयो नाग्न, तदानी सम्बोधितेनिर्दोहिती विषयव वशयस्य सिद्ध।

उदारार्थस्य तात्त्विक दर्शन्ति- "न हि तथैः कार्यन्यां पराजिते"-दृष्टः।

॥ "उभा जिम्मयुः परा जिम्मये न परा जिम्मये कार्यन्येनोः।"-दृष्टि चिस्त्वृये।
सततारां प्रति—“इनकारञ्च विचारोंद्विज्ञानं चेता सहस्रं वि
तत्त्वेतेऽत हितिः”-प्रति। ‘यत्र’ यदा के विचारी। लघु इनकार
बुधां च न चत्वारिं “चत्वारिं” तत्त्वं सहस्रं क्षतवानं, ‘तत्र’
तदान्तरे सहस्रं ‘चेता’ विभाजन “चेतां” संस्कृतं तथा तदा
धारिने विभाजने वाचित्वं।
तत्त्व तात्पर्यं इस्तम्यं स्रितिश्रृंग मानः—“इन्द्रञ्च इ भे
विचारवाचकरूपाणि; तानु इ च जिलोचुः;—कामपत्र भृति;
ते इ यथेकाव्रुशां जसुः; चोज्ञाविद्यामिरलं यावदेववां
चिन्तितं महें तावदेवानं संस्कृतं भित्तिरिति; स इमालोकालिअर
वाचने स्वे वेदानहो वाच; तदापु: त्वं तत्र सहस्रं हितिते
चेता ते चेता चेतां वाचित्वं बुधायं”-प्रति। योद्ध मिन्नो
इस्तम्यं विचारुकामुमायकाणि; सह ‘युः’ युः क्षतवान। तत्
शांचार्यानां जिला ते: सहेदृं मूछुः; — च चाल: ! चरं सरः
‘कामपत्रं विभाजनं करारामं भृति। चालाकाशाच्याच्याशोक्षं।
तदान्तरे मस्तूः; सह इतर एव ममतार्कं;—‘चर’ विष्णु: ‘यावदू
क्षूक्ष्मो निर्विशेषं विष्णुसाम्यं वसुजाति पादनां प्रभिपति, ‘तावदू’ वसु
स्वं मयं महाकालं स्वं; चत्र ‘इत्तरत्’ चत्रेश्यं युधाकं महिषिति।
एव मस्तूः; सह समयं कला स विष्णु: ‘रमानु लोकानु’ चैनयो
एवेन पादेन ‘विचक्रमी’ विशेषा नामानां, चोज्ञाविद्यापरि एक नेव
पादं प्रभिपति। ‘चरं’ तदन्तरं ‘वेदाननु विचक्रमे’ स्वेवं
वेदानं शुपरि एवं पादं प्रभिपति। ‘चरं’ तदन्तरं ‘वाच
विचक्रमे’ स्वेवं वाच शपरि धत्रीं पादं प्रभिपति। एवं
पादविशेषानां स्वं मिन्नोविष्णुर्मोर्म स्वाधीनं। एवं विभाजो
्व्यविक्षितं तत्त्वं ‘तत्र’ तत्त्वानां ब्रजरावादिनः ग्रन्थमाधुः। शेषा
राजयास्त्रम्

सहस्र मिति मनो युद्धं, तत्र सहस्रावशेष विष सुखाते? प्रति।
राजयास्त्रम् तद्दुस्तरम्। यद्वभो वीरो बोधा:, ये वीरो वेदा:, या वीरो वानः, तद्रितदपरितितत्संस्कृतचोकाचेष सहस्रावशेष विविधतत मितुतरं जूनात्। यथायथ मनुष्योत्तीर्णोष वर्षे वीरो साक्षे शत्रुवार्य यांग् ४ दशिकासंयोगक्तिसाविषयलेण चहर-मतं:। तथापि सहस्रावशेष: सर्वमाणादुविषयलेण शुलेय शाख्यायत द्वबुधवारे भी ल।

यदुक्त माख्यास्त्रिन चतर्मी श्रंति परिधानीयाया चतर्मी वजने चतर्मे चतुर्वरी स्विताप्रणुरादिति ५, त मेव चतुर्वरीत्वास्त्रिन विषते—“परेवेचा मैरेवेचा सिक्षासावाक तक्षणे स्विताप्रणुरादिति:। एक्क्युयास्त्रिनों श्रंति चावसाराबाबा: “परेवेचा”–प्रति चतुर्वरीत्वास्त्रिन दिवमाध्यूमो। “स द्विः भागः

बल्लु चावसाराबाबा शुक्ली भवति।

चावसाराबाबा विधाय बीतुस्तिर्षाय विश्वसा—“विनं- द्वीतिः द्रोहातििचा च; रि द्वानाल्लो भवति”–प्रति। चावसाराबाबा श्रंदाववृस्ति च यथा चावसाराबाबातलिमो श्रंति भवायः। तथाविश्वसः स्विताचारसावाया मनिरतवंत्रमाया होतानलिमें श्रंति भवायः।

४ “सेषा विचार” ये विचारे”–प्रति (४. ३. ३. ५. ५. ५. ५. ५.)

बीतिवा विविधगते विचारायाने प्रति; तदीत शेषाराबाबासावेश प्रस्तुतायान, शेषाराबाबासावेश प्रति शेषाराबाबासावेश जीतित।

५ “शोभी वे रजस्व विनविनत्—६भा जिज्ञायुग वर्तुश्वेए—६रजस् वि तदेिवे- नास्ति—६रजस्ताम्य वे यज्ञामानु: सुखों लोक भीतति—० ता समुचि वा श्राविचि वा कोिमों लोक िये वा दयां: रजस्व सत् वा दः भवति—६सिद्धांत मुख्यति”–प्रति तैः

६ “श्राखसावुसमे, बीतुस्तिर्षाय लक्षावालः”–प्रति तस्युपमम् (४. ४. ५. ५. ५. ५.)
পত্রপরিবর্তন সম্ভবেন। ‘য হি’ হয়া ‘তথ কেমন ’পদ্ম:’ চয়নিত ভবতি। পদ্মিনীসমূহে ‘যজ্ঞবলিক–যজ্ঞবল বিষ্ণু’—প্রতি পত্রপরিবর্তন: #; প্রতিরাত্রে তা ‘হেতু চির্ণ–চিহ্ন চিন্তন’—প্রতি পত্রপরিবর্তন: ↑

লিঙ্গমিত্রায়াং বিচারপূর্ব্বক পত্রপরিবর্তন বিধান—
"সম্ভবেন বোধজ্ঞিনী গাম্ভীর্যেত্ত দ্রতি ? গম্ভীর্যদ্ধাতি; বচ সম্ভবহতৃভাব্য অতি, বচ মত গম্ভীর্যদ্ধিতি, তথায় মুক্তি হিতনি। বিচারাচার্য মৃতযায় অন্তর্ভুক্ত হি। তথায় নির্ণয়ানন্তর মাধুর। সেই সেই সম্ভবতি—প্রতিরাত্রে পত্রপরিবর্তন সম্ভবতি সাধারণ। পরিকল্পন কারণ মানীতি। তথায় নির্ণয়ঃ প্রতি। পত্রপরিবর্তন বীর্যাচার্যায় বিচারাচার্য একত্রিতার্থায়ক্ষ বিচারাচার্যায় বার্তীপ্রায়ায়ে (বার্তীপ্রায়ায়ে) সম্ম: কৃষ্ণ: III ৭ (১৫) II

★ "পদ্ম ন প্রকৃত শচ্ছস্ত। সর্বাম্বিকণিক বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। পুরুষীতে শাক্তশাস্ত্রজগৎ আপনাধিক। পুরুষীতে পরিকল্পন মুৰ্ত্তিতা। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "পদ্ম ন প্রকৃত শচ্ছস্ত। সর্বাম্বিকণিক বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। পুরুষীতে পরিকল্পন মুৰ্ত্তিতা। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। পুরুষীতে পরিকল্পন মুৰ্ত্তিতা। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।

★ "হস্তায় বচ সর্বাম্বিকণ বিভিন্নন প্রতিষ্ঠাত্রী। (১০০০ ৪৩ ১৫) পঞ্চা ।
न तत्त्वेऽर्वतः यमत्तत्

भवाय वन्दनाराजसंस्ये वै दत्तियसवन मथ कसाद्वषकाकोन्नतः शिल्पम्वनाराजसंसी: श्रंसंतीति विद्वैनाम् नारायणं कि भिवह च वे कि भिवह च रंगो विक्रियास्ये तत्तदा विक्रियां प्रजातं भवल्यैतनयू महिस्वं भन्त। शिषिरं यम्बकारसंस्ये मथेयोत्त्वेश्वर्य यक्रायाकाण्डः हर्कं वाल्याये हृद्दोषे प्रतिश्चाबाम द्रुतं तथादकाकोन्नतः शिल्पम्वनाराजसंसी: श्रंसंती दृः द्रुतं वाल्याये हृद्दोषे प्रतिश्चाबाम द्रुतं दृः प्रतिश्चाबाम द्रुतं।

॥ प्रातिरेवर्गायायं वश्यविन्यायायं तद्तीयोभाय।

श्यावाकविवे युनारपि प्रस्य सुताययति — "भवाय वन्दनाराजसंस्ये वै दत्तियसवन मथ कसाद्वषकाकोन्नतः शिल्पम्वनाराजसंसी: श्रंसंतीति ?"—द्रुतं। 'प्रेम' चतुर्वर्गायायानां नातस्वादी प्रस्य मान। यदू यद्यान कार्यात् दत्तियसवन ‘नारायणसंसे वे’ नरा महुर्धा: ऋषोर्कीरसो वा यथ मुखो, तदु मानायः चतु्रायानम्; तस्मात्स्यम् दत्तियसवने सति कसाद्वष कार्यात्। श्यावाकविवे दत्तियसव मयं भिग्यायेषु श्रंसंते नारायणसंसे च।

॥ २५ (१६)॥

'यथा ऋषो श्रंसंतो मयं भिग्याये भिग्याये:”—द्रुतं चावः। २० ५ २३। 'श्यावाकविवे दत्तियसव मयं भिग्याये:”—द्रुतं नायाभय:। काविष्टेऽद्वितीयो विवी-
বচ্চনমূলকরিয়াত রচনা: গঠনি, — “মুক্তিরিত্রি”—ধারাধিকুম্র
(সং ২.১১.১–১৫) সক্ষাতঃ গঠনি †; ন চ তথন নরাত
শ্রীকৃত্তি, তথম কাক্ষ সুপারিতম। †তি প্রমাণ।।
তথ্যতার মাহী—“বিলাসংত নারায়ণহংস, কি মিষ্ট চ নি নি
মিষ্ট চ রোক সাধন বিজিঘাতি, তত যত বিজিত ফিজাতে ম্যাজাতে ম্যাজাহনভি
যম্যাঙ্গ ংমক্ষাত্রাস্ত্রু দূষিং তাতে দ্বিতি প্রতিধাঙ্গাম প্রতি।।—দ্রষ্টিত। গমানপথে নিকেলিকথ
রেটি বিজিতাদী বিজারপীত্তারিজায়ে নারায়ণমার সমথমু, পাখা—
পরিসাবকশেষেব বহুতি। লিংকিং নিষিদ্ধে যোত: কি মিষ্ট চ
বে কি নি মিষ্ট ক্ষটিক্ষটু ক্ষটিক্ষটং বিজিঘাতি। তথ্য চ
গমানপথির্য:—“একারাত্রিভিন্ত কামলন মমতি, সস্তরাত্রাদিতে বুদ্ধের
দুঃখ মমতি, সহস্রসাংবায়নগটে পিয়াধি মমতি।।—মার্মাদী। তত্ত্ব
নাগাদশে বিকারপীতামার রেতী দ্রাকলেজে বিকথিত” বিহর্দ
মমতি, তথাচ ম্যাজাতে ম্যাজাহনভি প্রতি ম্যাজাহনভি।।—মার্মাদী। তত্ত্ব
নাগাদশে বিকারপীতামার রেতী দ্রাকলেজে বিকথিত” বিহর্দ
মমতি, তথাচ ম্যাজাতে ম্যাজাহনভি প্রতি ম্যাজাহনভি।।—মার্মাদী।
চাপার্ন্যালি তাসা ম্যাজিল।। “যত নাগাদশে কুলঞ:” ম্যাজাহন্তনসময়মু
কুলঞ: তত। তত্ত্ব ‘মার্মাদী’ ম্যাজিলের মিষ্ট। তত্ত্ব ব্যাখ্যান

পাচন, বিকারপীতামারীতা। বিচ্ছেদ-যুক্ত-নিমিত্তাদীতি বিকারিন; বাক্যাঙ্ক্ষীর
বিকারিন। পতনুপল বিকারিনা অর্থ যক্ষস্ত; বিকারানীতিভিন্নতা। এত তথ্যমু
“অঙ্গুরিভাঙ্গেিমারা: পুঁলেয়া মিষ্টাক্ষি শ্রীসংহ: (৪.৩)।।—দ্রষ্টিত চৈত্রে বিকারিনা নাই;
ম্যাজাহনভিনতা। “নিমিত্তাত্ত্বিক ম্যাজ্যু (৪.৪)।।—দ্রষ্টিত নূতনসাধিত্তাসায়া
বহুতি মমতি; নিমিত্তী নিমিত্তানাবলু।
† “মুক্তিরিত্রি নিমিত্তাকাঙ্ক্ষিনাই” দ্রষ্টিত চাপু জ্ঞানী ৪৪.৩।
"मिधिरस"-प्रति, शिविर मधु मिलवे। चस्सापि गोड़क्षा-
वाकोऽनि, एवोक्ष्या भक्तिः। न उत्तरायणवमस्योपरि
विनिरधार्मणस्य स्वस्त। धर्मोऽनिलोकात् हः। ततः
हल्लहताय द्रावणेः दूरः हः चालने प्रतिद्दागः। प्रति
गोधिमार्गेषि तासा सनाताम्बिनी नूचां धन्यम किलवे।

परिविक्षित मथि सुपरवकरति-“ततःहल्लहतायकोऽनि:
विस्तोके-
वगारामोहि: मण्डलति हल्लहताय, हः हृति प्रतिद्दागः प्रति
हः प्रतिद्दागः प्रति”-प्रति। नम्भाोःंधायपरिः
मास्मास्।

प्रति श्रीमद्बायजःयावाचारायें विषर्गिते माधवीये वेदार्थमकाये
ऐतरेयवाक्ष्या बपाभिकायायं भतीयाभयायें
( बंधाविवंभियाये ) प्रति: चक्षु:। ॥ ५ ( १४ ) ॥

वेदार्थम प्रकाशन ततो द्वाः निवारयन।
हुमदीश्वरो देयादू विषासीयमहिंशर:।

प्रति श्रीमद्वायजःयाराजपरमेश्वरैविदिकमार्गारसः
विशीरुद्भूवायस्वायाजःशुरवर्मभावाचारायंदिद्रयं
मन्दवायजःयाच्यं विषर्गिते माधवीये ‘वेदार्थमकायं’ नामस्यभि
ऐतरेयवाक्ष्या परिभाषिकाया: भतीयाभयाय:।
II अध्याय: पन्थचतुर्थी

(तत्त)

II प्रथम: चूर्ण:

अनौपलीः यः प्रवः स्तोत्रिप्रयत वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय वन्दनस्तनले यथा वा प्राधान्यं सुति एव महिषी नल्लदायगाध न सुति सतानय


digitized by Google
চরপাঙ্গিত্য । পংরিতপাঙ্গিত্য । সামান্য স্তূত্র কর্মিত, তন্মধ্যে স্তূত্রকবি সামান্য স্তূত্র কর্মিত। এতে প্রাচীনরসে এবং ইত্যাদি নামকনার স্তূত্রলতা সামান্য স্তূত্র কর্মিত। তথাপি স্তূত্রকবি সামান্য স্তূত্র কর্মিত।

চরপাঙ্গিত্য । পংরিতপাঙ্গিত্য । সামান্য স্তূত্র কর্মিত, তন্মধ্যে স্তূত্রকবি সামান্য স্তূত্র কর্মিত। এতে প্রাচীনরসে এবং ইত্যাদি নামকনার স্তূত্রলতা সামান্য স্তূত্র কর্মিত।

খণ্ড (২৩৭-২০)। ও আশ্বাস মন্দ ।

খণ্ড (২৩৭-২০)। ও আশ্বাস মন্দ ।

খণ্ড (২৩৭-২০)। ও আশ্বাস মন্দ ।

খণ্ড (২৩৭-২০)। ও আশ্বাস মন্দ।
चनूतितहनि; एव भेवायोध्वाराध्गेयस्थ एकास्वेव सत: क्रती
रघुवभूतानि पञ्चानि द्र्यक् द्र्यक् समासियुक्तानि जगानाना
पञ्चतिथिनि। तथा सति यथो सतिक्षितमभवनि ‘सूधिय’ दर्ष
पूर्वदेवि प्रात्तावानि ‘यसुप्प’ दर्ष कुर्वति, तदनि मण्डार्णास्वे:
कस्य क्रती: ‘सन्ति’। मथे विच्छेदरात्तिः भवति। तथादम्भ-
दनि गताढानार्थ्यं प्रयोगार्थ्यं ‘चढ़ीन’ कटूं सन्ति कुर्वति।

पथ माधवनिियान्याजीवः सिद्धतु माद्यायिका मार्ग—“ते
देवाय प्रवेशार्ध्विषस्त समानेन वर्ण समानवामेयति; त एतन्
समानं यथार्थावायुमानान् प्रगायान्गमानी: प्रतिपद्: समा-
नानि चुरानि”—दृश्य। ‘ते’ वेष प्रसिद्धः, वशााद्रे ‘देवाय’,
विद्वानानान्य भूमयो: ‘सत्यम्’, ‘मार्ग्यक्’ मण्डार्ण दार्श
मण्ड। कौड्य पादरः? सोशविभयि—‘समानेन’ सवेभेक-
विद्वानेन प्रयोगेष्य ‘यङ्गम्’ बलीण ‘समानवाम’ वलसान कारवाम
‘प्रित’ मनसि विद्वायि ‘ते’ दिविधा देवा ऋयब्रश ‘एतद्’ वशा-
मार्गं मण्डार्णानि यथार्थ मण्डार्णानि ‘समान’ सवेभेक्षसु भय
मण्डार्ण। कि सब्र मण्ड, सवेभे—ये कहकितानः:
प्रगाया्, तथा ‘प्रतिपद्’ भारभषेयिः ऋश्, यानि चार्थिन-
चुरानि; तेषां सवेभे मण्ड! सवेभु समानवल मण्डार्ण।

सामान्यत पद्धतिजन्म हद्दानेन दर्शिति—“शीर्षासारी वा द्रष्ट्री
रुप वा दन्त्: पूर्व ग्रन्थावी तदापरं ग्यति यथार्थ बेंक्रतायम्”—
दृश्य। ‘शीर्षास’ खानानि यथार्थि, तेषु वर्ति सवेभा मण्ड-
तीति ‘शीर्षासारी’ मार्ग:। ‘वे’—कद्द एपामाय:। यथा मार्गः:

*“चर्थते द्वितौध्वित्ययः ०—० कद्द: प्रायाः। ०—० कद्द: भारभषेयतः। चर्थं
भारभषेयः ०—० पदार्थरुक्तानि पञ्चसिद्धान्तमाणावतः”—दृश्य भार्थः। व०५०,४,४-५४।


—德拉त्र। वर्तीयसवनस्य जागतलेन परिवानीया परपि जगन एव वुक्ता। एतात्त्विल्यागै तिष्टुमा स्वीकारे प्रतिदिन तिंं कार्यम्। द्रत्र प्रस्तार। बीर्यं सिम्पायुतर्तम। तिष्टुभी वौष्ठकुव-प्लावत तथा परिपले बति अखञ्जनी वीर्यं एव प्रतिदिनता। सरलो 'यति' वर्षने॥

होमकारान्य अयाया सुहालिष्ठम। परिवानीया चूमान्य प्रदर्शनः—“हय भिन्नस्य वब्बस मद्ये गीरित (सं$ ५४.६१।) मैत्रावरणस्य, सहस्रिन्निः परिपातु प्रकाशित (सं$ १०.४२.११।) ब्राह्मणाधिगम, तभा जिम्मापुरिल्लचवालेक्ष (सं$ ५.४५.४५।)”—德拉त्र॥

तदाद्व सक्तसिद्धवा व्याख्या—“सभी हि ती जिम्मन्:”—德拉त्र। वाविद्वानविनू ‘तादुभी’ ‘जिम्मन्:’ युक्ते जयं प्रापत्तिदित प्रसिद्धम्॥

छत्रः पूर्वांचे “तभा जिम्मन्:”—छत्रमु मंथं ब्राह्मायांयांकार-भाषामं पाठात—“न पराजायें न पराजस्य द्रत्र”—德拉त्र। तस्याधिक “कार्य मैनो:”—छत्रयं पैसो ब्राह्मणानुदाहर्तोप्य-भाषावोलषाय दृश्यः#। तस्य एव सर्वभाषाय मर्थन—हि ‘हन्द्रा-विश्वू’ युवा ‘न पराजायें’ कार्यादिपि परागयं न प्रासवकै।

‘एनोः’ पानोः। हन्द्राधिक्रसिद्धेः ‘कार्यन’ एक्षापि ‘न पराजियें’ पराजायं न प्राप। एक्षापि यदा पराजयो नास्वि, तदानी सुभित्तित्तबोगास्त्रीति विशुद्व वक्त्रे भित्र॥

ज्ञानाधिस्त तात्त्वियं दर्श्यति—“न हि तथा: कार्यन पराजियें”—德拉त्र॥

# “तभा जिम्मन्: परा जबैधे न परा जिम्मे कार्यनावमीः”—德拉त्र चक्षुवोधं:।
तत्त्वार्ये प्रदिगितः—"रत्नश्रृवं विश्वितस्मास्स्तिधार्या नेवी श्रद्धां वि
tाश्रयस्याः भिषित्"—१५३। ‘तत्’ यदा वे विश्वी! लध्य रत्नश्रृवं
वुवं च श्रीम् चक्षुस्तिधार्यं सशी मधुं: तस्मश चतवान्ती, तत’
tदयानी सहस्रं ‘लेखा’ विभवं ‘रत्नेश्वर’ तसं मांगं तथ्ये तथैः
श्रायमि वर्मितंतवदी।

तत्त्वः तात्त्विक: दस्येकता भिन्निष्ठास माछ—"रत्नश्रृवं वे वि
श्वितस्मास्स्तिधार्या। तानं उ श्री मिलोष्टुः—वशस्यामशा प्रति; ते उ
tतथेरः कुला चतुः। शीतानवेिन्द्रो यावेिवायं विशुध्विषि-भवी
मति तात्त्वाकाश सच्च युष्माक्म मितरदिति। स इत्यकालस्वयि-
वरथेि ष्ठी वेदान्त्यो वार्डः। तदाशुः विं तः श्रद्धां मितीषि
शुका देि मेदाशी वार्धिति ब्रूयादुः"—१५३। थोषि मिन्द्रो
साधा विश्वलक्षुमाभावपृः। सह ‘युष्माक्ते’ युष्म चतवान्ती। ततो
श्वाेिदारानु जिला तै: वहेदु मूषातः।—१ भसुराः। वष्ठ सर्वं
‘कामक्षेि विभागं कर्माकाशा प्रति। भसुराकेश्वेतैक्षीष्कुः।
tदानी मधुखं:। सह रत्नश्रृवं एव मस्वीत्य,—‘मधु’ विश्वुः। ‘यात्रु’
वाचुः प्रत्रमाधेि ‘विरितक्षमेि’ वसुजाते पाद्यस्म कृश्वयान्ति, ‘तात्त्वु’ वसि
सथ मक्षालं मंथु; च तत् ‘दत्तर्’ चक्षुस्ति युष्माक्म मस्वति।
एव मधुखं:। सह समयं ज्ञातं स विश्वुः। ‘इमानु शोकानु’ चीनैि
येन्द्र पादेन ‘विस्त्रकृि’ विभाज्यस्मानुः, शोकष्ठकोपिर्य एक नेव
पार्व प्रविष्टवान्। ‘चनोि’ तदनस्तरं ‘वेदान्तु विश्वकृि’ सर्वसं
वेदान्त सुपरि एवं पार्व प्रविष्टवान्। ‘चनोि’ तदनस्तरं ‘वार्द
विस्त्रकृि’ सर्वान्तं वाच दपरि दत्टीर्ण पार्व प्रविष्टवान्। एवं
पाद्यष्ठेऽत्तिकानुं सर्व मिन्द्राविश्वोम्बोि शासीष्कुः। एवं विभागे
्वार्धिते प्रति ‘तत्’ तत्त्वाया: ब्रह्मावादित्र: प्रान माहुः। लेखा
शस्यं मिति मयं यदुपं, तत सहस्मय्येन विसुख्यते? प्रति।
इस मिस्यालिकं तदुस्तरम्। यहैं तवो चोजाः, वे चेरे वेदाः,
या सेर्यं बागु, तर्कधार्यपरिसमतालसप्तक्षेत्रं सहस्मय्येन
विविक्त मिस्युमुः बुयाया। एवस्यं ममस्मृतिरीवाचां सम्बे
क्ष्यां कृत्तरास्य यागे ≧ दृष्टिकापूपः महामय्येन चहा-
स्त्रण् ≧, तथायत् सहस्मयः सर्वजगतुः विशय्येन चक्षुव्
यतं दुस्मुखश्वरं मस्तु।

यदुप नामस्याययेन तत्स्मे प्रस्यं परिधानायः चतुर्मे वचने
वस्मे चतुर्वर्गं हिववाचः च। नैव चतुर्वर्गरामास्य
विविश्तं—“एरेबाह रेतेबाह मिच्छानावाच चक्षुं अनुविक्ति;
य ति तत्रामेयो भवित” प्रति। चक्ष्यान्यांमि क्रात्वाकावाचः
“एरेबाहास्”—प्रति चतुर्वर्गरामं हिरह्येन। “य ति चाहां
ततं” चक्ष्यावाकास्यो चक्षुं भवित।

चक्ष्याकावायामास्य विवाय हृत्तर्वर्गासिकं विविश्तं—“सकिन-
षेदोस्यो भोतातिरित्याचे च; य हि तत्रामेयो भवित” प्रति। चह-
गोष्ट्याकर्मादस्यायां यथा चक्ष्यावाकावायामि प्रस्यं भविष्याः।
तथालिङ्गितोमस्यायां मतिरासस्यां क्रोतातिमि शक्षेष्टिकम्

≡ “शिष्या विषम्” ये परिष्म—प्रति (ए. ची. श्र. ते. सं. ६०, भ. ५० २ ५ २५)।
(शस्यस्यायामे विवायायी भविष्याः प्रति; तदिव शक्षायमादवाणिभविष्याः, शक्षायां-
विविष्यास्त्रयं प्रति अतिरिक्तादसिस्मेरखक्षेन विविष्याति।
त “श्रीम सत्य भविश्यार्थे—ोभम जिष्मुर्युः पराजायोस्—ोवर्षक ब्र ’ तर्कधारी-
विविधायाः—ोवर्षकवाचं वे यज्ञामायं सुवृं लोक भविष्यो-० वा सम्पूर्णो वा ब्रह्मम्
वाहिकां वाहिकाये वा ददायाः; सुवृं लोक समुह वा ददायम् भविष्यो—०वर्षकास्य भविष्याः”
प्रति ते—
(सं. ०. २. ५. २, भ. ५०)।
≡ “जयमान्याये, चतुर्वर्गराय संक्ष्याः”—प्रति वस्युम् (४. ४. ४. ४)।
चतुरचरमाण मभ्यः "स हि होता 'तथ' समयत् 'पक्षः' मन्दिता भवति । चमिरोभम् "यज्ञर्विप्रयथि"—प्रति चतुरचरायणः ; । चतिराते तु "विष्णु चित्रं—चित्रं चित्रों"—प्रति चतुरचरायणः ।

विद्यिस्तः सत्तारूढः चतुरचरायणः विचारः—"मभ्यः वोऽहनिनः नाम्यश्चेत् प्रति ? मभ्यःदिविषादः वः ज्ञ मायेव वस्सभ्यः श्रयितः, ज्ञ महत् नाम्यश्चेत्ति, तहाद्भः चोः"—प्रति । विचारायं श्रुतिहम । तत्राम्बृहिद्विस्तितिविष्णु यानु । तत्तवेय सुप्रति:—उत्तराण्यहुष्ठु चतुरचरामाण मभ्यः वाण्यः परिवागे कारणं नास्तीति । ताहाद्वितिप्रतिवंशि: । "सङ्खः सदे—सङ्खः पदेम"—प्रति चतुरचरायणः इश्वः । ।

प्रति ब्रह्मचार्याचार्याचार्यांनिविचारे माधवीये वेदार्थवाधी वेदविवेद्विकायां दत्तीयायाये ( वेदविवेदित्वादि ) समस: खळः । । ( १५ ) ।

---

* "एभा न द्रश्यो सच्चादो—० क्षुविः सभरिषेन ( सं० ६०, १०, २०, २०० )"—पश्चेष्वरः। वर्णमाणानविविक्षानायाय । ब्रह्मचार्यमाणारूढः प्रतिवंशि: । "एभा न द्रश्यो सच्चा नियमः रुपयुक्तमः परिवागि:—पश्चेष्वरः पुरुषार्या ( ३ मास ९३ पि १६ वंदे ) ।

* "एभा न द्रश्यो सच्चा नियमः रुपयुक्तमः परिवागि:—पश्चेष्वरः पुरुषार्या ( ३ मास ८० नी १०, २०, २० ) ।

† "उस्मवे चति:—० राजिया चंद्रेश्वरः चिन्तामणि:—प्रति वंदे २१ । । "उस्मवे चति:—० राजिया चंद्रेश्वरः चिन्तामणि:—प्रति वंदे २१ । । "उस्मवे चति:—० राजिया चंद्रेश्वरः चिन्तामणि:—प्रति वंदे २१ । । "उस्मवे चति:—० राजिया चंद्रेश्वरः चिन्तामणि:—प्रति वंदे २१ । ।

‡ "उपदागदा—० सर सङ्खः पदः—प्रति वंदे २१ । । उपदागदा विष्णु बिरुपणमयेन परिवागि:—प्रति वंदे २१ । । "उपदागदा—० सर सङ्खः द्वितीयद्वारीया—प्रति वंदे २१ । ।
प्रथम यज्ञारंभसं वै दत्तीयसवन मथ कष्टाद्र-फ्रायुक्ततः शिल्पेष्यनारायणसिं: शंसतीति विष्णू तिवे नारायणसं कि मिव च वै कि मिव च रेतो विकिरयते ततद्र विक्रते प्रजातं भव्यवेयतन मृदिव प्रजातं शिरित्व मन्द्रारंभसं मवेषोन्वल्ल्यो यद्राद्र-सत्य द्वजस्ताये दृढङ्गे प्रतिष्ठास्म द्रति तथाद्र-फ्रावस्त्वत्ततं: शिल्पेष्यनारायणसं: शंसति । दृढङ्ग-ताये । दृढङ्गे प्रतिष्ठास्म द्रति । दृढङ्गे प्रतिष्ठास्म द्रति ॥ ८ (१६) ॥

इत्यत्र यज्ञवाद्वये श्रवण्यन्यायां दत्तीयोऽवयायः: ॥ ॥

प्रथम यज्ञारंभस्य पुनरिप्रस्थ मुखाययति — नभास यज्ञारंभसं वै दत्तीयसवन मथ कष्टाद्र-फ्रायुक्तत: शिल्पेष्यनारायणसं: शंसतीति ?—द्रति । 'प्रथम यज्ञारंभस्य यजुर्वेदयायानन्तरं ब्राह्मचारी प्रस्थ मार्ग । 'यदृ' यज्ञातृ कार्यातृ दत्तीयसवनं 'नारायणसं वै नरा मन्दुष्ट: ऋविवोक्तिरसि वा यथा प्रक्षो, तथू नारायणसम्; तत्सबिन्नश्य दत्तीयसवनं सति कार्यातृ कार्या-कष्टाद्र-फ्रायुक्ततः: दत्तीयसवनं शिल्पेष्यनारायणसं: श्रवण्यन्यायायः।

‘भव नयं महात्म्योऽवविक्षिप्तमुबल्ल्यो यितिमोऽयन् विष्णूम्’—द्रति धर्मोऽनो । चो । २ । २ ।

‘यज्ञवल्ल्यापन्नमुबल्ल्यो यितितरङ्गवल्ल्याल्यानि’—द्रति तदृष्टी नारायणः। काव्य । यिति थिर्पुर्वी थिर्पुर्वी—
ব্ৰজমিতরত্নী কথাঃ শ্রীতি,— "অষ্টুতর্ষিরনী"—কালাধিকারঃ
(ঃ ২১২১-১২১২) মধ্যাকাঁচঃ শ্রীতি পূজ্য পান তন্না: যথানী, তন্তু বাধা সুপ্রাপ্তি মুক্তি
প্রস্ত প্রস্ত।

তথাশ্চ সাহস— "বিজ্ঞান নাচারান্ত নিঃ স্তি বেহ বি স্তি বেহ রেন নিঃ প্রক্ষীতি তন্তু তন্তু বিজ্ঞান প্রজাতি সত্যবিধীত হবিত ক্ষুদ্র: গমন্তি গমন্তি যবনারায়ণ: বাম্বিকীন যবনারায়ণ: সৃষ্টই তাতী প্রভাব বুঝাম দ্রতি"।

গমন্তি নিঃপাপায় রেন নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি।

তথাপি গমন্তি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি।

তথাপি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি নিঃ প্রক্ষীতি।
‘गिरिनन’—प्रति, गिरिल मद्द मिलये। चरुपचि च योगस्या-वाकोपिष्ट, ‘प्रत्येकम्’ क्रमविक्; न शेषोदयमसनझोपरि विषिदव्यष्णन मंत्रि। पति, मिलबात, दुः;। तत्रात्
‘द्वीपताय’ दार्शनी ‘दूर्हे’ खाने प्रतिद्वाराम् ‘प्रति’ चने-
विश्वासवते ताता मनालग्निना मृत्युं च चंसन मिलये।।

पपराट मथि सुपराटत—“तस्माद् गीताकोशात्: घिरे-
विश्वासवनी: कंतर्पि द्वीपताये, दूर्हेप्रतिद्वाराम प्रति, दूर्हेप्रति
प्रतिद्वाराम प्रति”—प्रति।। पथ्यानोप्यायपरिवासाय: \( \Box \)

प्रति श्रीमद्वायचार्यकिरित्य साधवी हो वेदराध्यक्षाये
ऐराज्याभाष्यम् भक्ष्यनखियाया दलीयाध्याये
(धृष्टाविंशाध्याये) चस्त्रम: धृष्टम: \( \Box \) \( १६ \) \)

वेदराध्य प्रभागि सतो दूरे निवार्यन्।
झुमाँचित्तो देयार् विवादोदं विवादोदं।।

प्रति श्रीमद्राजाकाराजपरसुरामराजकर्मप्रवर्तक:—
श्रीविश्वेकुपामानस्यविश्वासवमाहवाच्यादेष्टेष्टो
मगवायचार्यं सिरित्ये साधवी च ‘वेदराध्यक्षाय’ नामसबो
ऐराज्याभाष्यम् भक्ष्यनखियाया: दलीयाध्यायः।।
॥ भः पद्मराघवः ॥

(अधि)

॥ पद्म प्रथमः सूक्तः ॥


dhannasamalaḥ yatha vai eva janah-narashadhyakshaḥ sutabhy savananii sarvadhamaanaani
yakrte mevaahinabhadraaṁ sarvadhamaanaṁ yathā
tadācchalāḥ śoornicchanti prātakvaḥ neeti
santaḥ baddhan meva tadbhavyaṁ te va tadbhvaṁ oṣh-
acyatrikām samāneṇaṝṇaṁ sajanvamaṇītai t phutraṁ
samanēṇaṁ yavakaparāśywamānaṇu bhagānanaṁ
pratiṣṭhāṁ samānaṁ suṣaṅgopyakṣastai vā ikṣuṁ
eya vī prāṇekhaṁ 'tvam gacchāsām tatah par gacchati yavak-
ācchey savatāvāḥ ॥ १ (१३) ॥

Ưṣṇīyamānauśaraṇāṁ tatha prākṣhitaṇāyaḥka:

prāśyorrābhāṁ sarpaṇāṁ: prāyogakhaṁ āvijñāyaḥ: ॥ १ ॥

ḥrạ̄kṛṣ̣ṭāyavagitaḥ ṭavaḥkātvāṁ maṁṣhaṁśiyamakṣhyasūriṣṭeṣyaḥ; tathā
dharmena tāvatu śravanti vihṛtāḥ santam mānuṣya prākṣhitaṁ—"yāṁ kr-
śoornicchanti prātakvaḥ neeti baddhanalai"-prāti ॥

* t, * c-c-v-pūrvavatīpiḥ niṣkramiṣhāṁ.
পর্যায়ের বিভাগগত অনুরূপতা: স্তোত্র কুবৈন্তি, স্তোত্রিয় পূর্বেশ্বরের অনুরূপ কুবৈন্তি। এত্ত প্রতিশ্রবণে এবং র। তাব্জানুক্রান্ত মধুরস্তা সম্পর্কে সম্পর্কিত। পাণ্ডা সম্পূর্ণ: কাটাহীন, স চৌকৌশিকাবৃত্তি বিষয়ে। মান্দিশরে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাহন স্তোত্রিয়িকার মনু-ক্রান্তিকরণ মধুর মেন্দিপ প্রকাশে সমষ্টিব্যয় এক এবং তত: সমানতারূপে পরিণত। ইহ মাত্র: সাপিক্ষায় স্তোত্রিয়বাদবের ব্যাখ্যাত:—

“স্তোত্রিয় স্তোত্রিয়বাদবের কুবৈন্তি প্রতিশ্রবণে নাহের তদনুক্রান্ত কুবৈন্তি”–দ্বিত (২১৭ পৃ।০)। ইহ অসাধারণ মিদ্রম—“খা: স্তোত্রিয়”–দ্বিত।

পর্যায়ের বিভাগগত অনুরূপতা: স্তোত্র: বিভাগসমূহের মধ্যে প্রস্তুত প্রকাশকন শালবণ ইঙ্গিতেনীপথান্তরত:—“যথা যা একাদশ সুতর এবং মধুরস্তায়-কাহার সুতর সমাপ্তি সমাপ্তিমানানি যথেষ্ট নিশ্চিতস্তোত্রিয়িকার স্তোত্রিয়মানানি যথি; তথ্য: স্তোত্রিয় সমূহমাত্র কুবৈন্তি, প্রতিশ্রবণে মধুরস্তায় চাহীন মেন্দিপ তত: সমানতারূপে পরিণত। ইহ মাত্র: স্বছতার মধুরস্তা স্তোত্রিয়িকার মেন্দিপ প্রকাশে সমষ্টি ব্যয়।

তাব্জানুক্রান্ত মধুরস্তা: তথ্যে যাইয়া স্তোত্রিয়িকার মেন্দিপ প্রকাশের যথি।

তত্ত্ব তথ্যে প্রতিশ্রবণে তথ্যে প্রতিশ্রবণের অনুপাদিত সত্য: প্রতিশ্রবণের হিন্দুতানি প্রতিরোধ দুর্লভতায় সমাপ্তিমানানি সমাপ্তিমানানির যথি। যথি ব্যবস্থানা

“খা: স্তোত্রিয়”–দ্বিত (২১৭ পৃ।০)। স্তোত্রিয়বাদনির দ্বিতে (২১৭ পৃ।০)।
भजपेश्वरक | 4 | 2 | ॥

भजन्तिलकः। तस्मात वेदाँक्षरप्रसंगमेष एवायेव चतः कृतो रूपायमूलानि प्रजानि पशुपुरूष प्राष्यकु र्मात्यायुक्तानि यज्ञमाना परिसारितम्। तथा चति यथूचिरिन्दित्वनि च ‘स्तोत्रियं’ दचं पूर्वािदके प्रातःप्रावी ‘उत्सुक्’ दचं कुर्मिति, तदानी समाजिवेष्ये- कस्य क्रती न्याति’ समेते विच्छेदार्थिनि भवति। तथाद्वलिते-दिनेन गतस्यादयिदिने प्रयोगेष्य, पशुपी ‘क्रती’ कातु सन्तति कुर्मिति।

चब मायादेविनीययख्यान्तु सिंविखातु मायापादिका मा़श—‘ती वेदायक श्रेयायात्रियं यज्ञर यज्ञवल्लभे; तत एकत्- समागां मयलायम्यर्मात्यायुक्तानि यज्ञमानानि: प्राणायुक्तानि: समागाम श्रुतानि’—हर्दिति। ‘ते वेदायक क्षात्राय व, वशान्तार्थे देवायक’, विश्वासिनहर्मृतयुय: ‘क्रियायुक्तय’, ‘पाठ्यनम’ मनोवेष माधव अम्बेके। कीद्य क्षात्रं? सोभिभिधिते—‘समागाम सम्बंध-विखाने प्रयोगेष्य, यज्ञुस्त्म: प्रश्नोऽसंतं ‘सलत्वाः’ सत्त्वं कर्तव्याय ‘हर्दित’ मनसि विवायः ‘ते’ हिंदुस्था देवायक क्रियायुक्त ‘एतदु’ वशान्तार्थम् माधवायात्मां सत्त्वं कर्तव्याय ‘यज्ञुस्त्म: प्रहालदने ‘समागाम सम्बंधाय सहस्रायुसु सहस्र माधवाय ामृत। निम्न न्युनति, चतुर्थि—वेद कहक्षान्तानि: प्राणाय: , यास ‘प्राणाय:’ शार्क्रप्रथो रूप, यानि शार्क्रि-संहारिनी नं; निम्न न्युनति, समागाम माधवाय ामृत नं।

सम्यकाणां दशानेन दर्श्याक्षरं दर्श्यातिः—‘भोकायारी वा छस्रे यत्व वा दश्त्रु पूवं म खल्लेय तद्वपर्यं गत्यायु क्षात्राय सेन्द्रायनः’—हर्दिति। ‘भोकायारी’ ख्यातानि हक्कानि, तेनु सरलि सर्वदा सत्त्वं तीति ‘भोकायारी’ माजौर: | ‘वे’-प्रथम ्पपमाथि: | यथा माजुरः।

* ‘जन्य न्योक्तियथापूर्वः: 0—0 कश्चः प्राणाय: | 0—0 कश्चः प्राणाय: शार्क्रप्रथो रूप, यानि शार्क्रि-संहारिनी नं; 0—0 भक्तिययेष्यानि वर्द्धन्तीविद्यानावस्यः’—हर्दिति भाषा । 0—0, 5, 4—6।
-द्रति। धतीयस्वस्त सागतलेन परिधानीया भपि जगाय एव
हुक्ता:। एतत्परिवर्त्तन ब्रिषुभों सीबारे प्रतिदिन निंं कार-करा
णम? । द्रति प्रश:। वीर्यं सिस्रायुतरम।। ब्रिषुभों वीर्यकार-पलात
tया परिधाने सति यक्ष्यान्ती वीर्यं एव प्रतिष्ठिता:। खली
‘वर्षी’ वर्षमार।

होताराष्ठा धयाना सुकासिद्धा: परिधानीया चदार्ध्वञ्ज
प्रदर्शनति—“इत्य बिन्त्रं कवच मद्द्वम गीरित (सं ७.४४.५.)
मेद्राविलय, ब्रह्मणिनः परिपातु ब्रह्मणित (सं १०.४२.
११.) ब्रह्मणधब्धसिन, भमा बिष्युप्रिलक्ष्यायाक्ष्य (सं ५. इ०.
४४, ५.५.”।—द्रति।

तत्तीदु मन्त्रिमोदार्धर्ष्य ब्याच्छे—“उमी हि ती ब्रह्मणप्”—
द्रति। ब्रविन्नकविष्यू ‘ताडूमी’ ‘ब्रह्मणु’। सुक्ते जयं प्राप्ते रसिदित
प्रसिद्धम्।

छषण: पूर्विरे “उमा ब्रह्मणु:”—छें क्षमु सयं ब्राह्मणायंब्राह्मण- ब्राह्मणं
पत्ति—“न पराजयेश्वे न पराजयेश्व द्रति”—द्रति।
तस्मार्ध्वञ्ज “कतर्प नैनोः”।—छें श्रो प्रच्छ वाच्च तनुदास्तिक्य-
हर्षविष्वय द्रष्टय:।। तस्म व सर्वक्षय सयं:—इ से ‘हस्त- विषय’
यव्यं ‘न पराजयेश्वे’ कदाचिदिपि पराजयं न ग्रासवशी पि
‘नैनोः’ उपाय्यो।। हस्ताविष्वयोंकेश्वे ‘करतर्प’ एकैपि ‘न पराज- जिष्ये’ पराजयं न ग्राप।।
एकैक्षयविपि यदापराजयो नासिक, तस्मानी सम्भोमिन्तसिद्धोन्निति विषय वक्षय मिति।

उक्तस्मार्ध्वञ्ज तात्त्यं दर्शयति—“न द्वि तथो: कतर्पन पराजि- जिष्ये”।—द्रति।

* “उमा ब्रह्मणु सयं पराजयेश्वे न पराजयेश्व नैनोः”।—द्रति चखुतोर्वौः।


dhāpapāhika


dhrāṣṭāṁ pahātī—"drstāṁ vibhāyāntapatpūdēyāṁ padeha sahasrāṁ vi
tadērvēva mūrtī"—drātī. 'tāt' yadā de vibhō! lābh dhrāṣṭā
guṇāṁ cāmi 'papatsēvāṁ' kāñcā mañcāṁ: sād guṇā jñānavāli, 'tāt'
tadhānīṁ guṇāṁ 'vāya' vibhāvā 'āryēyāṁ' tē tē bābhā tākkē
tadhāṁ śāmbīṁ samārītavatī.

dhōx tācyēṁ dharmatī tu mātīśāryā māya—"dhrāṣṭāṁ pē
dvāpārāmarśētyuṣhātī; tānaṁ pē ka jilōcētū,"—kāṣmāma dētī;
tē pē tadhēvēra jahū; bhaṭṭāvīrīdēṣu ca ac Đầuēvēyāṁ vibhāyāntap-
pātānti tāvadēryākār mah yuṣhāk mūrtarātī; sa dhrāṣṭāṁkānyā-
tānc mārē vēdrēmī vārā; tadhāḥ: kāṁ tēt sahaṁ mātīṁ
bhējōka dēsē vēda pēhī vāgaśāṁ bhūyāṭū"—drātī. bhējō bhāmē
yēvā bhāvēvādubāvērē: sād 'bhūyāṭāṁ' yuṅē jñānavatī. tath-
hāvērārānū jilā tē: sāheṣā mūṛṣtū;—he ca mūrē: yēv śārē
cāven 'kāṣmāmē' vibhāgā karvāmārā dētī. mūrēvērāvēvēkāreiṇū.
tadhānī māsuē: sād dhrāṣṭā āry māmē,—'pē' vibhāu: 'dvāpārā'
vēvīraiḥ 'bhāvēvērē' vēsāvyā jñānavatī pādrēyāt prāchērītī, 'tāvārā' mānē
śāvē mākārvērē bhētū; pē dhrāṣṭāṁ vibhāyēvē yuṣhāk mūrtarātī ā
rē māsuē: sād śāmērē ḫalā s vibhāu: 'bhāvānū bhējōanū' śīrē
vēvēla vērēnā 'vīcēkānī' vibhāyēvērē, bhāvēvēkāvēpērē āke śāvē
pādē prāchērīvērē. 'bhējā' tadēnārē 'vēdrēmī vibhāyē' śāvēmē
vēdrēnā svēpērē āry pādē prāchērīvērē. 'bhējā' tadēnārē 'vārē
vēcēkānī' svēvēkē vārē śēpērē śāvēmī pādē prāchērīvērē. āry
pādēvērēvērēkālān śāvē mītravēvēkāvēpērē śāmēśītū āvēmē
vēmē vibhāgēvē bhēsītī tētī 'tāt' tāvārāvērē bhāvēvēdētī prāmā sāhū ā
vēghā
वह समस्त समय में थी, तब सहस्रङ्ग ने गुण सुनीति?

इस मित्यादि के दुसरे मार्ग। यदि उसे धौल बोधि, या धौल वास, तथा प्रतिक्रियाप्रदान विषयक गुण सहस्रङ्ग के प्रति सिद्धांत भूषण। यदि व्याख्यान महाकाव्योत्सेंप सबसे बारे में ज्ञाती राजा घे दोषियापूर्ण सहस्रङ्ग विलुप्त कर देता है।

तबाही सहस्रङ्ग: स्वरूपगुणविलुप्त के वायुन यह दल से भी नहीं।।

यदुल भक्त्वानासुनार्थ वह सब समस्त अविनाय वातने वचने में यह थोरेवां विभाजन प्रस्तुतिः, त भीव चतुर्वर बाबार वित्तोन्—“चंद्रेश्वर स्मृतिः भक्त्वानासुनार्थ दुर्गुणेव भक्तिः।

स हि तत्त्वाय भवति”—द्विं।

उदाहरणानी वर्तमानवाम्

“रशिरामं”—द्विं तत्तवार भवानां विवर्ण्येन। ‘स हि’ भगुः

‘तत्’ भक्त्वानासुनार्थ सबो में भवति।

भक्त्वानासुनार्थ स विद्याय होतुर्भास्ते विषयस्ते—“विद्याय होतातिरिवर्षे च; च हि तत्त्वाय भवति”—द्विं।

पदा पानुस्मरितं स यदा भक्त्वानासुनार्थमि सबो तथ्याः।

तदानितिनयोनस्माता मतिरास्मात्स्य द्वितेन्तिते मर्यादिनार्थम्

कै “प्रयो विनया” वै विषयस्ते—कृति (ए. स. दी. स. तै. सं. 6 मा. 1848 स. 8 जैं 8)।

पदमाखण्डमवनाते भिषापश्चान प्रति भक्तिः तदस्य वीरमात्रापविश्वासं भविष्यति, अविनायाः

प्रति प्रतिरासादिवद्यासुनार्थमवनाते शब्दां विषयार्थत।

तो “रोहीमे वै सर्वदा सविन्द्रम्—०हमा संभुपुरं पराजितम्—०संभवं वितदर्शी

श्रमम्—०संभवतमा वै यहमान; सूचे लोक विनतम्—० ता सर्वार्थे वा उत्तमसमाने वा सर्वे

वचनां नामस्य वा द्वाराते, सर्वाद्या म्या द्वा द्वा भविष्यतों—०विदेशम् गुणित्—कृति तैः

कृसं ० १ ६, ३ चतुर्।

तो “कर्मावरुणसे, चतुर्वर रसायन लक्षणा;”—कृति तद्पुर्णम् (४, ४. ५, ५.)।
पुज्यपञ्चिका | २४७ | २५०

चतुर्भरभाष्य सम्भवधेः। ‘स वि’ होता ‘तथ’ सम्वयं ‘चन्द्र’
मंडिता भविति। चर्चितोऽभृते “यज्ञरिते–यज्ञरितोऽभृते”–इति
चतुर्भरभाष्यः। अ; चतःतराते सु “सेविः विचरिः विधिः”–
इति चतुर्भरभाष्यः।

लोक्यिनिर्वचायं विचारपूर्व्यं चतुर्भरभाष्यं विचारः–
“सम्भवेन बोधयनीश्च नामवेष्ट्वं इति ? चार्ग्योदिलाभः;
च च मेलोक्षस्व भविष्यति, क्रण मत्व नामभेदिति, चाराद्धार–
केस्यं”–इति। विचारायं ब्रह्मचतुर्यम्। तत्राभ्यायं निर्णयं
माकः। तदेऽय सुपप्तिः।--इतःचर्कयसु चतुर्भरभाष्य मथ–
रात्र्यं परिब्रह्माण कारण नादीति। चाराद्धारिनसंहारः। “सल्लुः;
वधे–सल्लुः पदेशम्”–इति चतुर्भरभाष्योऽश्वः इत्यः।

इति श्रीमन्नायाचार्येऽविद्गुरुम् साधवियोऽवेदार्यावामि
पैतरियमार्गस्य पञ्चपञ्चिकायं यत्तीयाब्राह्मणे
( पञ्चावियाब्राह्मणे) वस्म: खच्छ: || ७ (१२) ||

|| “सत्यं न चत्त्री सचनः।।३०।। सर्वविधं सर्वविधे: ( सं० ४ । १० । २० ।)”–सर्वचतुर्यं
वधिःनीयमार्गादिरामणीया। भोज्यास्य चाराद्धारणसमाश्चारायामाः।। “सत्यं न चत्त्री
सचनं चर्चित्यविधिकुश्यामव परिवर्तितिः”–इत्याख्यातं परस्तातः ( २ मा १३ । २ । १६ । मा ० ।)।
“सत्यं न चत्त्री सचनं चर्चित्यविधिकुश्यामव परिवर्तितिः”–इति च चाराय श्री० १ । २ । २ ।।

|| “हर्षाते वचित्ते ।।४ ।। “हर्षाते वचित्ते विचरिः”–इति सं० २ । २० । १२।। “हर्षाते वचित्ते
सचनं चर्चित्यविधिकुश्यामव परिवर्तितिः”–इतिः पु० २ मा १० । २७ । १२ ।। “हर्षाते वचित्ते
सचनं चर्चित्यविधिकुश्यामव परिवर्तितिः”–इति च चाराय श्री० १ । २ । १२ ।।

हर्षाते वचित्ते...
पयाये यन्त्रारंगसं वै दस्तीयसवं मय काद्या-क्षावाकोल्नत: शिल्पैवननारायणसं: शंसतीति विक्रमत: नारायणसं: वि मिन त वि मिन च रातो तिक्िति तत्कार विक्तवत स्वातं भववथेन मृदिव क्षण:। शिखिरं यन्त्रारंगसं मथैवोकस्या यद्यक्षावाक्रस्ताद् हन्नतायेये दूषणे प्रतिलाब्राम वृति तस्माद्-क्षावाकोल्नत: शिल्पैवननारायणसं: शंसति दूषण-ताये दूषणे प्रतिलाब्राम वृति दूषणे प्रतिलाब्राम वृति ॥ ॥ १६ ॥

रक्षे रक्षे राजावराजेन पञ्चपञ्चिकायां न्रायसर्वभाय:।

पञ्चपञ्चिकायां पुनर्धि प्रश मुखाप्यति — "पयाये यन्त्रारंगसं वै दस्तीयसत मय काद्या-क्षावाकोल्नत: शिल्पैवननारायणसं: शंसतीति ?"—दृति। 'भव' सहरसरास्त्रकरणनानारं ब्रह्मवाची प्रश माह। 'यदि' यक्षारं कारणात दस्तीयसवं 'नारायणसं वै' नरा मतुस्य: तन्विनक्षिण: दा यथा वशस्ये, तत्तु नारायणसं: तस्मात्तिथि दस्तीयसवं चतुरादत्त कारणान्त-क्षावाकोल्नत: दस्तीयसवं शिक्षास्येतु शलोषु नारायणसं:

**"चतुरादत्त कारणान्त दस्तीयसवं शिक्षास्येतु।"—दृति भावूऽ योऽ ५ २ २।**

'बाणिज्यारीनिम शिक्षाचरणनाति'—दृति तद्रयूऽ नारायण:। तत्क्षि च शिक्षानि विक्रियानि।
वाश्मिनिरहित सच : चंसति,— "क्षतुर्जनिती"—द्वादिकाठे (सं २.१७८-१-१८.) मख्यावाकः चंसति †; न च तदं नराः बखले, ततौ बच सुपपादितम् ? द्रति प्रथः †

तथोतर माह— "विज्ञति वै नारायणसे, जि सिव च वै द्वि सिव च रूपानि विज्ञयते, ततौ तदा विज्ञतं प्रजातं मण्डलेष्वरूपं चढ़ियाँ ग्रंथिं च नारायणसे मण्डलेष्वरूपं चढ़ियाँ ताहे च प्रतिद्वादिकाठे द्रति"—द्रति। गाणिष्ठे निविष्कार रूपाकोम ‘विज्ञतिम्’ विकार्परिवेशाये मण्डलेष्वरो ‘नारायणसे’ सवन्न, मण्डलेष्वरो परिशायामात्र भवति। लोककपि निविष्कार रूपात्वते जि सिव च वै द्वि सिव च क्रमेयं बिचित्रं बिचित्रदेवं विज्ञयते। तथा च गाणिष्ठापनिवदि— "एकारात्रीति कलं भवति, सतरात्रीतितथं बुद्धं तात्ताः भवति, चारणामायंत्वत्र निर्धारी भवति"—द्राक्षार्दै। "तत् ताहं करस्य विकार्परिवेशार्थ रूपानि यदा साक्षीयान् ‘विज्ञतं’ विकार्परिवेशार्थ भवति, तदा ‘प्रजातं भवतिं’ पुत्रादिक्षेत्रोषधयान्ति। तथात् नारायणसे द्वादिकाठे विकार्रखानीौ रूपानि भण्ड, तत् सम्पूर्णात्तोत्तायार्थ मण्डलेष्वरो ‘नारायणसे’ च ब्रह्म व्याख्यान भवति।

तु वधुदिम् बारस्य मय्या। ‘यत् नारायणसे चण्ड:’ मण्डलेष्वरो चम्कनिष्कयति, ततु ‘चुड़िव’ माहंवोपेत सिव। तस्मात् व्याख्यानं

वाणिं, विकाररूपाकमती। विध्रवस्युकुणकिनिष्काराकमती; वाणिं, विकाररूपाकमती। प्रत्युत्तमैं किंवताना मेव यशवं, विकाररूपाकमती; विकाररूपाकमती। तत्तत् "क्षत" नारायणाम्। नारायणाम् रूपानि भवति: (४.५.)—द्रति दु:ब्रह्मकर्त्रियाना मेव।

प्राच्यश्चिबिनिष्क भवति: (४.५.,)"—द्राक्षार्दै ब्रह्मविविष्कारान् बर्त्तत्त्व। विकाररूपानि विकाररूपानि।

† "क्षतुर्जनिती निविष्काराकमती"—द्रति चाषकस श्रीं ५. ४. ३।
धति श्रीमद्भाष्यायांच्याविरचिताने माधवीये वेदांतप्रकाशी
श्रीतरयात्रास्य गढपशिकायां बतीयाणाये
(श्रीतरविभागाये) प्रभम: खळ: ॥ ८ (१४) ॥

वेदांतसंसार प्रकाशेन तमो छाईं निवारयन।
हर्मीकंतस्ते तदात्तु विशालपशिरस्मिः।

धति श्रीमद्भाष्यायांच्याविरचिताने दक्षिणस्वरूपी-श्रीविद्याधरसंसारस्वरूपसेवकमाधववाचारीयांदेयती
महात्मायाष्यांच्याविरचिते माधवीये 'वेदांतप्रकाशायांनामभाषी
श्रीतरयात्रास्य गढपशिकायां: बतीयाणाये: ॥
यः प्रवत्तिज्यस्त मनुरुपं कुवर्नित्र प्रातः-सवने ज्ञीनसच्चैः यथा वा एकाः सुते एव मही-नस्यदेहेवै शुद्धश्च स्वतः सवनानि सत्तिष्ठमानानि यथे वेदवाङ्गोऽस्य ज्ञानानि सत्तिष्ठमानानि यथी
तदाधिकः । स्वतिज्यस्त मनुरुपं कुवर्नित्र प्रातःवने ज्ञीन-सच्चि च ज्ञीन मेव तत्त्वावलि'ति वै देवस्य ऋग-यज्ञातियनि समानेन यष्टं सामनवामेति'त एततः समाने यज्ञातियं गभर्मानानु प्रगाधान्तमानीः
प्रतिपदः समानानि सुक्तायोक्ष्ठारी वा इत्याऽऽत्वा एव वा इत्यः शुद्धं गच्छे तथापरं गच्छि यष्टं
ीवेत संद्रतायेयः । १ (१३) ||

पृष्ठीयमानसच्चानि तथाप्रक्षितायाय्यकः ।
पृष्ठीयस्य प्रक्षिप्ताय विद्यमानः प्रक्षिप्ताः प्रयोगश्च निर्णयतः । १ ॥

प्रवाहार्गेषु होतरश्च माधविनिग्रहश्च चर्चित्तेन । ततः प्रश्नं तावद् केवल विप्रश्च विहित मर्य मनुष्य प्रामाणयि — "यः हि
स्वतिज्यस्त मनुरुपं कुवर्नित्र प्रातःवने ज्ञीनसच्चैः”-प्रश्नः ।
टाभ्यमेति अनुवादः—
“स्तोत्रिकम दुःखमात्रम वर्तितम प्रातारणः नन्दन्तोन्नतप्रातारणः। दुःखमेति अनुवादः।”

शाक्तिप्रदेशः विश्वानाथदेशीयम प्रयोगः।
“यथा वा एकादशं स्तुतं एव महीनकाष्ठेश्वरकालस्वयं सवनानि सन्निधानानि यक्षेष नवाणितशालनि
संवृत्तमालानि यन्ति; तथापि: स्तोत्रिकम मनुष्यम वर्तितम, प्रातारण नन्दन्तोन्नतप्रातारणः।
एकादशं स्तुतं नयानि चयोतिष्ठानि:।”

एकादशं स्त्रुतं नयानि चयोतिष्ठानि:। एकादशं स्त्रुतं नयानि चयोतिष्ठानि:।

“क्रोधाकाभि” बोधानिवेशः चर्चाः निषादान्तिः। एकादशं स्त्रुतं नयानि चयोतिष्ठानि:।

टह्यात्मसद्विन्द्रिको यथाक्षेत्रः।
‘तत्’ अन्तःकालस्वयं सवनानि महाभाष्यव्रस्तिसत्तुतानि प्रातारणः।
संवृत्तमालानि यन्ति।”

“क्रोधाकाभि”—स्त्रुतान्तरायनोधि: चति: सोमाभिषेकः दयासमर्पनम्। क्रोधाकाभि
“स्तोत्रिकम” वर्तितम: सुरीरस्तोत्रिकम्।”

इदाः (२५० वर्ष) सोमाभिषेकः।
चनुतिहानि; एव भेवाहिन्यागणनया एकायेव सत् क्रती
वयवभूतानि धराहि द्रुष्यं द्रुष्यं समासिष्यकानि यजस्माना
चनुतिहानि। तथा सति यथुततिर्दिनसञ्जयिनं "स्तौरिय" दर्ज
पूर्वदिने प्रात्सार्विनं "स्तौरिय" दर्ज कुर्विन्ति, तद्वस्ती महागङ्गखाेः
कस्य व्रती: समनविं मध्ये विषोदरासिनं भविनि। तथातान्तः
दिने गत्स्थानायदिने प्रवृत्तेः "पाहीन" क्राः समतं कुर्विन्ति।

तथ मायांमिन्यायस्य जूठसिं विधातु मायाविकाया माह—"ते
वे देवाक त्वयायात्रिशि असामान यम असामानामिति; ते एतं
समानं त्वायायात्रिशि सामानान्यानु प्रगाधाय सामानानी: प्रतिपदः सामानानि
चुङ्खानि"—त्रि। 'ति वे' स्रव्यादिः, वञ्चदिये देवाक, विश्वामित्रम्बृतयः
'त्रियः' 'द्रुष्यः', चाण्डिकः मनष्येऽतिव ताटा भक्ति
वांछि। वीध्या पाठः? सोविभिर्नाय—सामानी सर्वेण्ये
विधाने प्रवृत्तेः "यज्ञः" पाहीनं 'स्वाम्याय' सत्यं करबां
'वृत्ति' समसि विवाहै 'ते' हिनविया देवा त्वयाया "एतं" वञ्च
मार्गं समवानं त्वायाया "यज्ञः" पाहीनस्य "समां" सर्वेण्यः
सदयः मस्तिष्कः। किं विं सदस्यं समिति, दुःखे—ि वे कहकन्याः
प्रगाधाः, याच "प्रतिपदः" भार्षिको इश्यः, यानि चाहीनं
चुङ्खानि #; तेषा सर्वेण्यो मस्तिष्कः, सर्वेण्यो समानान् मस्तिष्कः।

साभे तमोधोजनं द्वासदिने दर्शयि—"भोक्षणारी वा दक्षी
न्याय वा दर्श्या पूर्वां ग च्येव तत्तापरं ग्नेति यज्ञेव संमर्थायः"
—त्रि। "भोक्षणारी' नानानि व्याहिति, तेषु सति सर्वेण्या समस्ति
तीि "भोक्षणारी' माजः; 'ि'-सज्ज्यं अप्याः। यथा माजः:"

"चचे स्तोत्रायतःं—ि कलन्यं प्रगाठः। भि" भार्षिको इश्यः, भि
एतां सर्वेण्यायः; "ि पाहीनस्यानि वदर्दिर्नियानयायः"—त्रि भाद्रः योि, ०४-१५।
एतरेयब्राह्मणः

यूर्विक्ष्मनु दिने वेषु ग्रहेभु सच्चिति, तेथेव ग्रहेभु परिपुरुषि
सच्चिति; एव मय सिद्धोऽवगमभवः। स बेल्ना 'यद्र वै' वेषु
वाने भु 'पूर्वम' प्रः गुष्टिति, 'तत्र' तेथेव वाने 'परम'।
श्रवणगुष्ट्वे; पति श्रीमण्य 'यम्म' सर्वणांपि सेन्द्रलाभे
पूतानां समानत मादराज्ञमः।

धति श्रीमण्यचार्यिविविधिः माक्रवेव वेदाभ्यायि
एतरेयब्राह्मणः वषपपिकः चतुर्गः
(एकोनतिमचार्यि) प्रथमः खण्डः। १ (१७)।

चचि हिमीयः खण्डः।

तान् वा एतान्तं ग्यातान् 'विद्वामिनि' प्रथमः
सन्मशतः तान् विश्वामिनिः दु:ध्यान् वामद्वी अस्ति
तैवः क्षणा मन्द्रविनर्स्य यन्त्र इत्येको मन्त्रिषे वध
वशी तथा स्वतः सम्बूधतः कष्टः होतुर्दति्तान् चिरं
समपत्त्वतः चिरं समपत्तः तत् सम्पतातानां
सम्पत्तार्थः 'स हेशास्वको विश्वामिनिः 'यान् वा चह
सम्पतातीत्वर्थः 'तान् वामद्वी अस्ति' कानि न्तं
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' स एतानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि
सूक्ष्मानि सम्पतात्त्ववतिमानवृज्ञेति' सूक्ष्मानि

वृषभं कनौनं दक्षं पुरुषार्तिरहासं सकरेनिम्ना मूला महृतिं सात्ये घर्षणी त्वा सोम्यासं सखायं: शास्त्रहितलहर्षाप्राप्तादभि तदेव दीघया मनोवाणे मिति य एक ब्रह्मचर्यांशीना मिति भवद्वासे ब्रस्तम्यग्रुषो वूषभो न भीसं उद्यो ब्रह्माश्वीरत श्रव-ञुत प्रतास्ववे प्रहृस्तोत्वियावृक्ष्या माध्यन्ति उष्णसुत्ता तान्येतात्यहीनसुत्ताया सहो यात्रा मघवः कनौनीति सखवनूसैनावर्णोऽण्वा दक्षं प्रश्राचि रातरतमा दक्षं ब्रह्माचि गोतमासो पणान्ति ब्रह्मवेद् ब्राह्मणां सी 'शास्त्रहितकस्मिनिव ब्राह्मवेदतत्' वहन-वद्धावाकःदाहुः कानाद्याचावालो ब्रह्मवेदेतत् सूक्तं मुभवं शंसंति पराश्चिन्द्र चेवादः श्चम्भावर्तिं चेति वीर्यवान् वा एष ब्रह्मचर्यं वहने ब्रह्मवेदाचावालो ब्रह्मवेदेतत् सूक्तं। वै वहने वृषभं यासूं उज्ज्वले तानाद्याव-वालो वहने ब्रह्मसम्प्रसावश्रवं शुद्रं मुभवं शंसंति पराश्चिन्द्र चेवादः श्चम्भावर्तिं च तार्न पश्चात्तु-सु भवलिं चानां श्रवने प्रभुस्वंति विषुवति विश्राहिति महात्रे एतान्यसः न द्वार्यु भिग्न चौष्ट्ये
पराश्वीनि ष्ठ वा पतान्याखान्यन्याक्षरतीनि तदस्‌
देवनेर्विन्यासः सु श्रस्वति द्वेनानि शंसन्यहीना-
रत्नांगोऽशीकान्त्वं भृपान्तरसंस्मृत्तान्वाप्रवामिति य-
द्वेनानि शंसन्यकोऽन्न देवानोपिनिश्चयति यथक्रमं वाचित-
ताये द्वेनानि शंसन्यहीनाः सन्त्याः पश्चांि भो नेव
तत् सन्त्यन्ति॥ २ (१३) ॥

धि सम्परत्नानावनि ष्कुचाया ष्क्याविषया दर्शन्यति—‘तार्
वा एतान्याखान् विष्णु; प्रभम महपत्; ताश् विष्णु
विशिष्णू द्वेनाद् वामदेवो ज्ञ्येज्यावि वा सिन्द्र विष्णवत, यथा
द्वेनाद् छुदैय यथा वसात्, कथा महा महद्वत् कश् होतूरिति; ताव
चित्रं वमपतत्; यथा चित्रं वमपतत्; तत् सम्पत्तानां सम्परत्नां’
–हति। ‘तान् वै’ ष्क्यव्रस्तहरिणस्व ‘एतान्’ भर्तवैवोदार्धरष-
माण्यन् सम्परत्नानावनि ष्कुचायेश्वरान् ‘विष्णुविषया’ महर्षिः
‘प्रभम’ ष्कुचादी देववरागुरुस्वेय ‘ष्कुचायत्’ मनसा वेदमधे
श्रावान्। विष्णुविष्णू ष्कुचाय ष्कुचायेश्वरान्, तान्चोविख
‘वामदेवः’ महर्षिः ‘ष्कुचायत’ ष्कुकोियलेन बोरोि प्रकटिष्यत्वान
ि ष्कुचायेश्वरानि उदाहिज्यति। ‘एतान्याखान्’—प्रिबं (सं ो ४. १५.)
ष्कुचाय, “यथा दर्शन:”—हति (सं ो ४. २२.) हितीम्, “कथा
ष्कुचायम्”—हति (सं ो ४. २३.) ब्रतीम्। ‘तान् वै’ ष्कुचायो
विष्णुविषयानि वामदेवः ‘विषयं सम्परत्न’ कालविभवं सति विष्णुविषय
ष्कुचवर ष्कुकोियलेन प्रकटिष्यत्वानि भोि ष्कुचवर ष्कुकोियलेन
ष्कुचवरोि सम्परत्नम् ष्कुचवर ष्कुकोियलेन ब्रह्मणः
বণপত্রিকা | ৪ | ১ |

মিশ্রান্ত সহস্রাধ্যায়ামিবেন্দ্রেণ:। 'তথা' দেহী চূড়া যাচাত্বার্থার্থ সর্বপ্রম সম্পত্তি, 'তথা' তথাত্ত্বার্থার্থ, সম্বন্ধ পত্রম প্রকাশিতকরণ নেইনি চূড়ানা মিতি ব্যুত্তাং সম্পত্তি নাম সম্বন্ধম ॥

চব্বিশ প্রাকরণে ধৃষ্টি ইর্দর্ঘিত: "ভঃ চূড়াপ্রে প্রবিষ্টমিতিতে স্বাম্ব রহণ সম্পত্তানাস্তস্য, তান্ত বামঞ্জী সেন্ত, কালি খন্দ সূচিত সম্পত্তাস্যতাত্মা স্বভাবত; বভতি সম্পত্তান্তস্য স্ত্রাণমাও দায়স্য; স্বভতি হাতো দায়স্য: জনীনা, দশত: পূর্বমিতাদি রক্ষহাস সমুদ্র, রাহস্য মূল প্রক্রিতি সাতায়। দস্যস্য লাভন: সর্বাভ, শাৰ্য্যেক্ষীতিষমার্থা, দক্ষিণের দ্বীপব্যাপি মনোন্তি"–িদতি। বামেন্অস্তান্ত মাগুল স প্রবিষ্টমিতি: চূড়াপ্রে মনস্যে বিষাধিতেনান্ত যান সম্পত্তানাগুরুপ্রকাশানি, তান্ত হন্ত বামঞ্জী: 'স্বভতি গুস্তীকাঠিততি রক্ষহাস সমুদ্র কালি দ্বীপব্যাপি লোকো প্রকাশ ইর্দহাসনান। ইতি: পরে দেশাচ্যতীতি সূচিত মদ্যঞ্জমিবিষিষিপেবিত। বর্তীস্য কালি নাম সূচিত তথ্যমান্তু পূর্বচৰস্বীয়মান্তু সম্পত্তানান্ত খালনা বভতি লোকো প্রকাশ ইর্দহাসনান। ইতি বিষাধিতি প্রবিষ্টমিতি: 'এতাতি ব্যবস্থাপনী গুস্তী পূর্বচৰস্বীয়মান্তু সম্পত্তানান্ত খালনা যুক্ততত্ত্বানু প্রকাশ ইর্দহাসনান। তেহু স্বভতি ই ইর্দতি (সং পৃ ২৬৪) সূচিত, 'দশত: পূর্বমিতাদি'–িদতি (সং পৃ ২৬৪ নিদিয়ম), 'চতুর্থ শর্ম দেহী'–িদতি (সং ৭ ৫১) নিদিয়ম, 'দস্যস্য লাভন: সর্বাভ, শাৰ্য্যেক্ষীতিষমার্থা, দক্ষিণের দ্বীপব্যাপি মনোন্তি"–িদতি (সং পৃ ২২) পরমাণু, 'প্রবিষ্টমিতৈ'–িদতি (সং পৃ ২৫) চতুর্থ শর্ম। এতাতি সূচিতি প্রবিষ্টমিতস্যন্তিজলেন প্রবিষ্টমিতস্যন্ত।
पव भरजाजबसिन्नोघसं वयाणा चरवींचा समर्थ्यीना
सूस्तिन दर्षयति — "य एक द्रव्षयम्यङ्गोगा सभित भरजाजो, य-
द्रितमधुको हत्वा न भीम, शुद्ध ब्राह्मणेत्र द्रव्षयिति बसितो,
श्रम दुःधा प्र तवसे तुर्फतर्षति नोधा:"—दृश्यत। भरजाजो "य एक
दुःधा"—दृश्यत (सं ६ १२) एवं सूह मद्यजत । बिंतीहो "यस्तिन"
मयापः"— "शुद्ध ब्राह्मणा"—दृश्य मृतटयम् (सं ७ १८,२२)
पशुजत । नोधा: "चन्द्र दुःधा प्र तवसे"—दृश्यवं (सं १ ६१)
सूह मद्यजत । एचेसवां सवेंचा सूहाना तत्र तप विनयोगो वच्चे ।

हदानी महीनसुकनागी विपचते— "त एते प्रातामवने
बमयाविदयांनवा माध्यमनी (महीनसुकनागी बंडसत्ति)"—दृश्यत।
सर प्रसिद्धा: "एते" प्रयोगकाले सबिद्धता होतका:, भर्गवेंदु
प्रातामवने खलन्यविन्यान: चोतिविन्यानु" चतुर्, "या नौ
भिन्नविषया"— "भिन्न वयम्"—बलाद्रीण सूक्षकारपिनितानु
चतुर् ॥ भवते, 'माध्यमनी' लवने महीनसुकनागी बंडसें: ॥

कालहीनसुकनागीलागायांत्रिकारहित— "तावेतन्हीनसु
मयावीता सवो यातू मर्गां चरवींची सवागं मेदावासवो, श्रम
दुःधा प्र तवसे तुरारोहेत्र ब्राह्मणा राततमा दुःधा ब्राह्मणा गोत-
मासी बकाधित ब्रम्हख्यु ब्राह्मणापासेगी, मासिद्धिपिनितानु बक्षी
भिन्नविद्यावाविन्यानु:"—दृश्यत। 'तानी' पूर्वाकारे विशेषण
तानी महीनसुकनागीतानु दुःध्यानाने,—"या सवें यातू"—दृश्यत
(सं ४ १५) 'सवात्तु' सवेंच्यापेले सूलं मेदावासः बंडसेत् ॥

॥ "या नौ भिन्नविषया, भिन्न वगु यस्तिविन्यानु, भिन्न तवं तृपद्य, मर्गां नौ
भिन्नविषया, एष्यान बिधात्रिष्य, प्रति यां पुर ददिस् त्रिति बरसमाणो"—दृश्यत। भाव-
सं ० २ २। 'बवब्रस्त्रेण प्रभामिनी जलेते'-दृश्य तद नां ॥
“ध्रुव दृष्टि” — दृष्टि (सं १ ६१) सूक्ष्मम्। तस्म “द्रुत्राय ब्रजार्थिविष” — दृष्टि चतुर्व: पादः। तद्भव चक्राचिरितांग्राभ्य प्रायम्। तद्भव तदेव चक्रे “द्रुत्र ब्रजार्थिविष” — दृष्टि उत्तारादिय विद्रव्यायसम्। तदैश तदेव धर्मार्थ्यम ब्रजार्थ्यस्य श्रवणे।
“शास्त्रंकः” — दृष्टि (सं २ १२) चुम्न “वज्रवत” विन्ध्यबिद्वेदं
पेतम्; तस्मिन् चक्रे “जनयता वज्रम्” — दृष्टि उत्तारादि। तदैशः
द्रव्यावाकः श्रवणे।

धर्मार्थ्यसाधकसत्वाय प्रवत् सुभाषयति — “तदाधुः कार्याद्याख्यानासी वाको विन्ध्यवेदयत् सूक्ष्म सुभाषयत् श्रवणे, प्रराधिनुः चेतास्य स्वाध्यायार्थार्थसस्य ब्याप्तिः प्रतिचे? — दृष्टि। गवमणि नि हि द्विविधानाचार्य, प्रराधिनुः चेतास्य श्रवणे श्रवणे, तत्वमामासी चतुर्व: विन्ध्यान्यायार्थसस्य ब्याप्तिः प्रति। तदव वाकमासी प्रति; चतुर्व: विन्ध्यान्यायार्थसस्य ब्याप्तिः प्रति, तथोऽशास्त्रंकः श्रवणे श्रवणे, शास्त्रंकः श्रवणे।

तथोऽसा माहो — “वीर्यवान् वा एव ब्रजवृत्त विन्ध्यवेदयत्
हृ, प्रराधिनुः च वाको विन्ध्यवेदयत् सूक्ष्म सुभाषयत् श्रवणे, प्रराधिनुः चेतास्य स्वाध्यायार्थार्थसस्य ब्याप्तिः प्रति। एवं प्रति "प्रराधिनुः चेतास्य श्रवणे श्रवणे, प्रराधिनुः चेतास्य स्वाध्यायार्थार्थसस्य ब्याप्तिः प्रति। “प्रराधिनुः चेतास्य स्वाध्यायार्थार्थसस्य ब्याप्तिः प्रति।

# १६१० ४४५ ४० १४ पं॰
बहुव्यक्तिवादीयों ‘वीर्यवान’ शरिमानं, यथार्थ विद्यु वशः; सूतं चैति भ्रमणात्स्पेतुलतानु तथा योग्यम; लोकेष्वी ‘विभिन्न’ विद्वानो वलीवादीं वा ‘स्वाभ’ राशिभूतस्वाभिनीतिनुसूपुरुषु ‘सुधिते’ वधयने, ता धृतो हर्षितेव। ‘तथात्’ यथार्थ विद्यु अनुसंधितार्यावार्य: ‘सभ्यता’ दिविनधिशष्यस्व विशिष्टसू वृक्षां प्रसंगति।

तत्वाविन्दिर्देविन्धयत्र, पूर्वालीनस्वतान्त्रा प्रसंग श्रापरं प्रसंगति—
“तानि पञ्चश्च भक्ति, चतुर्विषिः समिस्तः, विवृत्तेति प्रश्नम, चातुर्विषिः समिस्तः, चातुर्विषिः समिस्तः। तत्वाविन्दिर्देविन्धयत्र, पूर्वालीनस्वतान्त्रा प्रसंग श्रापरं प्रसंगति।

गायत्रीमायं चतुर्विषिः सुविन्धमायीं विद्याय चातुर्विषिः समिस्तः। तत्वाविन्दिर्देविन्धयत्र, पूर्वालीनस्वतान्त्रा प्रसंग श्रापरं प्रसंगति।

प्रकाशार्थिरेत सूक्तानि प्रसंगति— “यत्रानि पञ्चश्च भक्ति, चातुर्विषिः समिस्तः। तत्वाविन्दिर्देविन्धयत्र, पूर्वालीनस्वतान्त्रा प्रसंग श्रापरं प्रसंगति।

‘श्री’ चार्ग्रं लोकाः ‘चतुर्विषिः समिस्तः। तत्वाविन्दिर्देविन्धयत्र, पूर्वालीनस्वतान्त्रा प्रसंग श्रापरं प्रसंगति।

तान्त्रिकां प्राप्तये स्वतंत्रानिगमिनामितिः प्रामाण्यायणम् पत्रं ( १०५४० ) सूक्तानि प्रसंगति।
पुनःपि प्रकारान्तरेऽपि प्रथमसति—“यदेवेनानि श्रवणीद्रास्ति
मोन्नेतानिद्रास्ति यथा भवन्ति वाष्ट्रि कार्यतेः”-द्वितीयः।
‘एनानि’ सूक्ष्मानि
यद्र धंसकर्ता, तदानि भेतेरिक्तः मेव ‘निवर्त्यसे’ जितरा मानव-यति,
गर्मयतिः मिष्ठयाति धेतु: ‘वाष्ट्रिका’, 
तद्रथ व्रूपमेव पुष्पवं
यथार्थस्मृति तहहृदयानन्दो द्रष्ट्वम्।

पुनःपि प्रकारान्तरेऽपि सूक्ष्मानि प्रथमसति—“यदेवेनानि
यथार्थअभावो अस्तमा, भाहीन मेव तत् सत्यवति”-द्वितीयः।
‘यद्र एव’ यथार्थे धार्मिकार्थात्
‘एनानि’ सूक्ष्मानि श्रवणेऽवधु
धंसकर्ता, तत्क्रापादेव कार्याधिकरणम्
‘भाहीन एव’ प्रागोऽवधु
सत्यावधु सम्पयते।
‘तत्’ तेन धस्नेनि
‘भाहीन मेव’ प्रागोऽवधु
सेव ‘सच्चानि’ समाते कुर्विन्तः।

द्वितीय श्रीमायकायपरिवर्तिते साधवीये वेदार्थप्रकाये
मैन्दृयास्मात्स्य श्रष्पंशिकायाः चतुर्वार्थायेः
(एकोनसिंहायायेः) द्वितीयः खण्डः।

---

पथ द्वितीयः खण्डः।

ततो वा एतांशङ्कितसम्प्राणान्’ सेवावधुशो
विपर्योः मेकैक महर्षिः शंसेको वा मिन्नव
बन्धितरथिति प्रथमे द्रहिः यत्र द्वितीये यथा
बहीति द्वितीये। कथा महा मनुष्टान् वक्षः विद्वृत्तिः
द्वितीये जीनेव सम्प्रतान् ब्राह्मणोऽवधु। विपर्योः
मेकैक महर्रह: शंसतीन्द्र: पूर्भिद्वातिरंजास सम्बन्धिति प्रथमे शजनिय एक इलखविलक्षणि नामि हितोत्वे: यदिकाममश्च्च वृषभो न भीम दृति दत्तोऽधीः चौनेव सम्प्रातान्ध्यावाको विपर्ययास मेकैक महर्रह: शंसतीमा मूः यु भ्रमूति सात्ये था दृति प्रथमे अझिनेव्विन्ति तथा सोभ्यास: सखाय दृति हितोत्वे: शास्त्रान्ततिष्ठितत्तद्वां गाढिति नृत्तीये: तानि वा एतानि नव चौनि चाहरह:श्यानिनि तानि द्वादश सम्प्रातान्ध्यावाको द्रादश वै मासा: संवरसर: 'संवरसर: प्रज्ञापतिः' प्रज्ञापतियंच्छक्षत् संवरसरं प्रज्ञापतिं यज्ञ मापुवनि ततु संवरसरे प्रज्ञापती यथा रघुरह: प्रतितिष्ठती यन्त्रितान्यच्छलेखावाप माप्योप्रज्ञान्यार्ज्जगा विराजो वैमद्वीरुपीये शजनि पक्षोऽऽविभेद: परमेम पावस्थेप्रिये: बछे 'यथ यान्याहाणि महासोमानि खु: को बला नवीं देवकास दृति मेचावस्था चाचापिति वनेन वा यो न्यायायिचायातीति ब्राह्मणराख्यायायार्ज्जुप बाबुरेखा इलखविलक्षणि एतानि वा बाहुपनान्येतैवान्द्रापनेत्रेवा: खगी लोक मजयपैक्ष्यवालथापि-वैतदु यज्ञमानि एतैरायपने: खगी लोकं जय- निति ॥ १८ ॥
चच्च पूर्वीज्ञानां सम्प्रतिज्ञानां विनियोगं दर्श्यति—“ततो वा एतत्स्रोक्षमातान् मैचावधो विपर्याय मेलेक महर्ष: गंशति”-दृश्य। ‘ततो वे’ तबादेव पूर्वीज्ञात् चतुर्विंशादेरहः-पञ्चवाळद्रवः पहुँचितिः प्रेषः। तेषु मैत्रावध: त्रीणं सम्प्रतिज्ञातं सूत्रज्ञेयानां ‘विपर्यायसं’ विपर्यायः ध्रुवेत्। स एव विपर्यायः एकेक महर्ष इत्तर्नन्य प्रातीर्थिते। प्रतिदिन सेवकं सूक्ष्म सिष्यः।

तद्विभाषाय प्रदर्श्यति—“एवा ला सिद्धं विषेष्नेति (सं ४ १८) प्रथमेष ज्ञान, यथा चक्रो शुक्लेण यथा ब्रह्मको (चं ४ २२) हितीयें, कथा मण्डल मण्डलः कः भ्रोणतिरिति (सं ४ २२) हितीयें”—दृश्य।

मैत्रावधववद्ध ब्राह्मणाच्योनिधिपि सूक्ष्मावस्थ विपर्यायेन श्रवणं दर्श्यति—“त्रिगुनव सम्प्रतिज्ञातं व्राह्मणाच्यों विपर्यायं मेलेक महर्ष: चंस्तौन्मः पूर्विदेशातिरंगमां अर्थारिति (सं २ १५) प्रथमेणहि, य एक प्रक्ष्यगर्भश्चिस्ना संभिति (सं ६ २२) हितीयें, यद्दमक्खणः हस्यो न भीम दृश्यि (सं ७ १८) हितीयें”—दृश्य।

तवार्थावाक्षापि सूक्ष्मावस्थ विपर्यायेन श्रवणं दर्श्यति—“त्रिगुनव सम्प्रतिज्ञाताच्यो विपर्यायं मेलेक महर्षः चंस्तौन्मा सूचु भ्रमृणं सात्ते ग्याति (सं २ १५) प्रथमेण चवनौक्ष्ण्मि ला सौंदर्याः सखाय दृश्यि (सं १ २०) हितीयें, यास्त्वविद्वद्धुः-नेतर्न्यां बादिति (सं ३ १९) हितीयें”—दृश्य।

चच्च चछानां सम्प्रतिज्ञानां सिधिला सूक्ष्म दर्श्यति—“ताँ वा प्रतापिन्न गत”-दृश्य।
प्रितिदिनं शुक्रियाप्राप्ति विधाय प्रस्तुतिम धनिश्चनायानि
शुक्रियानि विधते—“श्रीच चावरसः: प्रस्तुति” —दृत। यानि
प्रतिदिनं धनिश्चनायानि श्रीच शुक्रियानि, तानुपरिनन्दनः “सहो
इति जात; द्राक्षादिन्य ( ११६४० ) साहित्यारिष्टोऽद।

प्रितिदिनं गतानि प्रतिदिनगतानि च मिलिला प्रतिदिन—
“तानि राहुक सप्तमि; राहुक वे मासा: इन्द्रवः, इन्द्रवः प्रजापति;,
प्रजापतिः समाधायमुखसात् इन्द्रवः प्रजापतिः यय पावनम्;
तत् इन्द्रवः प्रजापतिः यये ययः प्रजापतिः ययि—दृति। “तानि”
पुरवीचारिनि नव श्रीच च मिलिला राहुक सप्तमि। ततो मासाः
विविधात् तत्तत्त्रात्माय प्रजापतिः—हारा प्रजापतिः गुडळेन प्रजापतिः
यो ग्रहम् संयमल्लथं संयमल्लथं प्रजापतिः प्रजापतिः यय महुकारात्माः
प्राप्ति। “तत्” तेन ग्रहमें संयमल्लथं प्रजापतिः प्रजापतिः यये
प्रति
“दिनं प्रतिनिधितवा; सतों सुतितविता।

भव द्राक्षादिन्यं दसरथ्रस्कवं बालाकबिन्द्वा मावां
विधते—“तान्त्रिकरूपवाद मावपरेः” —दृत। यानि विवाहीः
सेन धनिश्चनायानि नव ग्रहम् सुक्रायुक्तानि, यानि च प्रति
दिनं धनिश्चनायानि श्रीमुक्तानि, “तान्त्रिकरूपं” तेना श्रुक्ताविषयं
मन्तानले खानि विभिन्दापनीय सुक्कुम मावपरेः।

कमलेः दिने का कथ धारणयायनि द्राक्षादिन्यं ततुः खानि
विविध दर्ष्यनिधि—“संयुक्तं विराजो वैवैदिकस्य्यं दृति, पशुः
पशुमे, पावश्चोपोऽवशे” —दृत। विवाहविवेषोपेता: भोवाचास:
‘तत्’ तेहि सुपृषः मेव् “सुधीतो मन्त्रिन्द्रन: सुधीयतं”—द्राक्षादि
भिषिता: ( २४ पृ. ३० ) ; तता धर्मस्तेन तिति ‘संयुक्तं’; ‘विराज:
विराजकविन्द्रा चतुः; ततः। प्राक्षादिन्यं चतुर्भन्दायापनीयाः।
“ज ते गिरो पपि मृषे”–द्वादशाय्यत्तर (सं ० ७.२२.५–६.),
“प्र वो सभे महिषे मरभम”–द्वादशाय्यत्तर (सं ० ७. ११.
१०–१२.); पता: यस विभाज: तथायां होमिकां तथ्यो तथ्यो
तयति। प्रथमा मारणेचूँक्रो मैत्रावश्या, रत्तीया मारणे-
कसृवो राजाप्रभुसंगिनः, पदभी मारणेचूँक्रो विभवासाकः
तदेव समसूत्रि तथ्यो तथ्यो विभव्य प्रेमपशीया। सोऽवर्य विभाजः
प्रेमेऽ: एकः पचः। वैमद्रोहरूपविति पचणातः। विदान-
कर्म शोभीश्वा दृष्टवं वेमसः। तात् “यज्ञमहः द्रास्त्र”–द्वाद-
श्या: समसं (सं ० १०. २१.२–७.)। ता प्रभ पूृवावत् तथ्यो-
सूवा: कर्म्यः। पद्मने रहसि “त्रिषि सत्य सोमपा”
–द्वादशा: प्रक्ष्णस्था: समसं (सं ० १. २५.१–५.) पूृवावदाव-
पनीया।। तथा पचस्थूलि पचस्थेष्ये इष्टा “इष्ट्र नि च वीः”
–द्वादशा: समसं (सं ० १. १२२. १–७.) पूृवावदावपनीया:।

स्रोमदावतिसम्बन्धायायायवपनीयानि सूक्ष्मि दर्श्यति–
“च यावयाचिनि महाशोमानि स्वः, को चय नवी देवकाम
द्रति मैत्रावशेष भावपेत; वो न वायो न वायवि चायवाति
राजाप्रभुसंगायायवपंडुप वसुः रेत्वमा गल्बासाकः”–द्रति। ‘घथ’
पूर्वाविराहायायवपकनानातः, पन्ने भावाप श्रवतु द्रति
द्रव्यः। यावयाचिनि श्रवणेकिविवाधिनि विभव्यः
धिवसृविचार्याविमुक्तेभयनि स्वः, तेष्वकासः, स्रोमम्या मर्ति-
मोक्षाविष्कास गूंसं यंसं कर्म्यः। तत् मैत्रावशेष: “को
चयः”–द्रति (सं ० ४. २५.) सूक्ष्मार्थमेतेऽ:। राजाप्रभुसंगि
“वाने न”-प्रति (सं. १० २८.) सूक्त मालवेत। पश्चावाकः
“प्रायावर”-प्रति (सं. २. ४२.) सूक्त मालवेत।

तेवा सूक्नान्सं प्रयंसं दृश्याति— “एतानि वा चाियवनासे-
तेवा चाियवनेिदेवा। खंगे लोक मजयभेितेवऽवयस्यऽवतः
एतरावपनः। खंगे लोकं जयति”-प्रति। कौशिक्येवादीनि
सूक्नानि ‘चाियवनानि’ चाियवशोम्यानि, एतरूिदानानि खंगेिजयवध-मानानि भूति ते: खंगेिभयो भवति ॥ १ ॥

प्रति श्रीमात्सायणायाः विरङ्गेव माधवीये वेदार्थप्रकाशे
एतरायवशशा वादप्रणालायां चतुर्भुजायाये
(एकोनलिङ्गायाये) खतीयः खशः ॥ २ (१८) ॥

चतुर्भुजः खशः ॥

सद्री इ जातो वृषभः कणीन प्रति मेघावशशः।
Purānato suśakāna mahānā ghasati1 tātētān suśkṛnta
kṛtya2 māteina va śośeṇa teva. khage loka majaṇīnē-
tān kṣayavatēvētādānān ātēn suśkeṇa khage lokaṁ
dvayati trū vairavāśiṁśe1 vairavāśa ᵇ vairvbā-
śīrṇī phāsī vairvbāśaśē mēśe bhavati y ēvan vēṅbā
vēṅbaṁ vādralenānā manāvāśa. Purānato suśakāna
dhāraṇā pārtha dhāraṇa. 1 Purān - Sanskrit literary work. 2 suśkṛnta - peaceful.
महर: शंसति तद्धर्मवत्व पशुमात्वति पशुना सम्मल्यैं। तत् पञ्चवें भवति पञ्चपदा पञ्चिन् पञ्चिवर्गेः पञ्चगति महरान। मन्नादानाः समृैं सूक्तिः महर: शंसति। तस्मिन सूक्तिः खंग्य: उसि मे सूक्ति देवा: खंगे लोक मजयन्तेतेन रश्यसम्बैवेत्तदाजमान। एतेन सूक्ति खंगे लोको जयन्ति तदु वासिष्ठ मैतेन वे वसिष्ठ इन्द्रव प्रियं धामोपागन्तः स परसं लोक मजयदृष्टेन खंगो धाम गच्चति जयति परसं लोको य एवं वेदः तत् वहृतव एकः। रश्यवः धर्मूना साम्जः तदुपरिशालाः सम्प्राप्तान। शंसावात्सौ तत् खंगे लोक यजमाना प्रतिद्वंद्विः तदेव द्रव्य श्रीमत्वा मनोसा भिष्यकाव्यो उद्दर: शंसावत्वः भिषवत् तत्थ्रैं चबु मभि प्रियांशि सर्मृशतं पराशीति यान्वेव पराश्वानि तानि प्रियांशि तान्वेव तद्रभि: सर्मृश्चतो यान्वभारभस्मा: परो वा पञ्चारो-क्षात् खंगी लोकश्च मे तद्रभिव्यस्ति कारींविज्ञामि । सन्धि गमे सुमेधाध्याति वे वे तेन रश्यः पूर्वं

* "बालिने सोऽऽर" ष, "बालिने सोऽऽर" न, "बालिने सोऽऽर" ष, ॐ, ॐ।
† "रश्यामि" ॐ, ॐ।
प्रेतासी वै कवय्यानायेप तद्भवितिवदति । तदु वैष्णवस्मित विवेकार्य । वै निपत्त विवेकानां चार्य विवेक हार्ये। सिंह भवतिय अव वैद्य तदनुहस्तः प्राणायामेवं श्रंसत्वनिन्द्वते। उस्म अधिक हैं विषयमं यथा विनिमयमेव। विराज्जः। सोहवाण्यक्षावर्द्धेः। यद्यद् दश्चाचरमानुष्मशः। रथ वै प्रायः। प्राणानेव तददानुबंधः प्राणायामानुष्मशः। दशवे। तदुपरिश्रात् सम्प्रदायानां श्रंसत्तवृत्तिः। तत्वेन्न बोधेः। अधिकारमाना अवभिंशोकः। प्रतिमित्य-चिन्हः। ॥ (२०) ॥

एवं तात्तु प्रक्ष्णायप्रस्तम्प परिस्थितायामान अवतु मार्मवै—
“सम्भो द्य जातीयः। जनीन द्रति (सं १.४८।)। मेत्रावास्य: पुरांत शुक्लानां महर्ष:। चंसवति।”—द्रति। पूर्वच (३१४ ४८।)। तौरिय चात्रवास्य: वास्त श्रेष्ठी ग्रामं, द्वारमैतुः आभायान्त वृश्चि-जात प्रक्ष्णादिकम्।। मेत्रावास्य:। वक्कीयांत सूक्ष्मस्य पुराणाम् प्रतिमित्य चैत्यः।। शुक्लानां भिंति ब्रह्मचर्यम् अत्यज्ञान महायम्।।

एवं सूत्रा प्रमाणवति—“तदेक्ष्ण सूत्रा श्रमो मेतेन वै सूत्रो जैवा:।। समें लोक समये नेत्रेन जायस्यसे वृत्तायामान एते जीतेन सत्ते।। समें लोकं जयति।”—द्रति।। श्रमो “सागिन वितम्।। पूर्वगु स्वरूपस्य व्यास्मयम्।।

कविस्म्याप्तिन पुष: प्रमाणवति—“तदु वैष्णवोमर्वव विभीष्य स स्

* “दशष्ठौं” क, दशष्ठौं क, प।। † “परिक्षण च” क, क, प।
वै सिद्धं विष्णूनिवर्तित पास”-दृष्टि । ‘तदृ’ तत्तू सूक्तं विष्णूनिवर्तिते दृष्टवात् ‘वैष्णूनिवर्तित’। विश्वास सिद्ध मिति निपातिता विश्व-निवर्तितं दृष्टिनि ॥

वेदनं तत्पूर्वं महळास्त्र प्रमाणसिद्ध—“विश्वासं हासि सिद्धे भवति व एवं वेद, वेषा चेव विहानितं मैत्राव्रुष्टं: पुरसः तुृतान् सूक्तान् दासर्धं: प्रमाणसिद्ध”-दृष्टि ॥

श्रमं: कानीन दृष्टि योगसं श्रमस्तर्वर्तिन्यं कार्याभ्यायम्-रिः कानीन श्रमस्तर्वर्तिन्यं कार्याभ्यायम्—“तद्वर्तवत् पशुमहत्वति पघुणा माबवै”-दृष्टि। ‘तत्’ सूक्त मूर्तभगीपेतत्सन्, श्रमस्तर्वर्ति पघुणान् पशुमहत्वति। श्रमं: पघुणान्त्याति सम्भवते ॥

कानाश्रम सुपथितेऽप्रमाणसिद्ध—“तत्त्व पशुमहत्वं भवति, पशु-पद्य पशु: पशुमहत्वं पशुमहत्वं वाचायावै”-दृष्टि। श्रमानवर्तमानम् पशुमहत्वन्तिपणोपेतपशुः सुभवान्; पशुमहत्वं पशु-पशुमहत्वन्तिपणोपेत, पशुमहत्वं पशुमहत्वं, पशुमहत्वं, पशुमहत्वं, पशुमहत्वं, निगर्यं मिति। एवं मशान्ति सम्बन्धते ॥

ब्रजाप्स्तवकी: सूक्तं विधिनं—“छछू महानिश्रेष्ठ अवमभर्तं ( सं: ३० २५ ) ब्रजप्स्तवकी: ब्रजाप्स्तवकी: सूक्तं समृद्धं दृष्टि समाप्ति”-दृष्टि। ब्रजाप्स्तवकी: ब्रजाप्स्तवकी: गोदानितं सूक्तं ब्रजाप्स्तवकी: घुप्पर्माँ घुप्पर्माँ ‘घुप्पर्माण’ समृद्धिकारणम् ॥

तथा प्रमाणं दर्श्यति—“तद्वर्तवत् सूक्तं सर्वं मितेन वै सूक्तन्त: खाने सोवा महानिश्रेष्ठं ब्रजाप्स्तवकी: यज्ञमना इति नसले खाने सोवा जयति”-दृष्टि ॥

★ “विष्णूनिवर्तित: सूक्तस: प्रजामभर्तेऽपीरोपितो सूक्तस; विष्णूनिवर्तित: सर्वनिवर्तित:”
-दृष्टि निबो २ ५ २। “निबो परी”-दृष्टि पाद ३ २ २।
युनाम्मुपिसम्बंधेन प्रवृत्तति— "तद्व वाचित वेदै वशिष्ठ रद्दृश्य प्रियं धामोपाध्यात्मकः, स परं लोक मनयत्"—दृति।
वेदवन्म प्रवृत्तति— "सर्वक्रां यथा धाम गण्यति, जयति परं लोकं य एवं बेदं"—दृति।

परक्ष्यात् सुप्रजीव राधवति— "तद्वै सत्नूः बुधु नरव चढ़ूना मातै"—दृति।
तस्म सूक्ष्म खानं विघंते— "तदुपरिरूढः समारां गंग-लोकवं तत् सर्वं लोकं यजमानं प्राप्तं दर्शिन्हि"—दृति।
स्मारतोष्क्योपरिरूढः तत् सुतां घण्टेत्। तेन गंगेन 'सर्वं लोको माते' देशपातादृश्यं भाविन्नि सर्वग्रामसं सम्पादेवदानी मनमृग लोकं यजमानं: प्रतिषिद्धा भवति।

पञ्चावाक्यं सूक्ष्म विघंते— "भवितक्षेत्वे दीधया मनीषा समिच्छावाक्यं। गहर: संस्कारविवेत् तत्त्वे रूपम्"—दृति। भवितक्षेतिए दिए (सं.२.२८.) सूक्ष्म पञ्चावाक्यं: प्रतिदिनं घण्टेत्।
तस्म 'भवितक्षे' भवितक्षेतेतस्। भवितक्ष्र चाभिति: सर्वं इत्यादियवं विशेषानन्तरु गूंते 'तत्त्वे' नन्दलेन, विशेषतःशिक्षालोकसं भवति।

तथा चतुर्भूतनीयपाद समूह भाष्ये— "भवि प्रियार्थि समृद्धत पराप्रति; यान्यव पराश्राविनि, तानि प्रतिि; ताखेव तदभिममुग्नति यथायारम्भामधृस्; परो वा चताहोकातु सर्वं लोकां सेव तदभिवदति"—दृति। चन्द्रया चन्द्रा (सं.०३.१८.१.) विख्यानसिद्ध: प्रजापति तुषार। तथा सूक्ष्म साधारण्य भर्जः— 'परार्थि' उत्तरार्थि कार्यति प्रजापति: प्रियार्थि 'भवि समृद्धत' भर्जः: पुन: पुन: सुमनरं वत् दृति। यान्येवेश्वारादिकं तदु-
वर्तमानावः ‘पराविष’ द्वाराविष्य वाच्यवाच्यवि बनित, तानि रेखा वियानि; प्रतासों दादापित नाक्तेव ‘हिमप्रमूर्त’ प्रतिष्ठ: पुनः पुनः सम्बन्धः। तस्विव वाच्यान मध्यार्बमासा धारि। ताहासं वज्रानां ‘विक्ष’ वर्त्तिले।

विषयात्रारूपातूः पर: स्वार्योऽवैः, त्र भवेव लोकोऽ ‘तत्’ तेन प्रवचनेनाभिवद्धः।

चतुर्थ्याप्त मदुवद्धः—‘वधवः रिख्यात्तस पवधिः सुमेधा ध्वनि’

दृष्टः। ‘सुमेधा’ जोभन्या वेधया बुलोः। ‘सन्द्रेण’ सम्प्रे-

द्धपाताय ‘विद्या’ मध्यर्गृह्य सर्वातः।

त मेव पार्तें आश्चे—‘ते ते ते न कहयः। पूर्वें प्रेतास्से वे

वाक्यसङ्गानं सम्बन्धः। पूर्वें करयः चे, ‘ते’ प्रक्षिः प्रेतां प्रश्लोका गता:, त प्रवास

‘करयः’ वाक्यरुपेन्स विनिहिता:. चतुर्थ्याप्तेव ‘चमिंका तेन

पाणेन ‘प्रतिवद्धः’ प्रतिवद्धः बूहे।

धातिसभ्येन्च प्रसंसितः—‘तस्दुः वेषायमित्, विष्कर्ता वे

सिंघु विष्कर्ते भावति य एवं वेद’—

दृष्टः। पूर्वबर्तु वाच्यसमृ।

प्रख्यातज्ञबाबु शुपजीवः प्रसंसितः—‘तदनिष्क्ष्य’ प्रजापतिं

शंखकंसिलतो वे प्रजापति:, ‘प्रजापतेरामेः’—

दृष्टः। ‘तस्दुः सूक्ष्मम्

‘पन्नसब्द’ न हि तत्र कार्यद्वितिना विभंतं निविव्यते; भवत:

प्रजापतिद्विपदाञ्ज्ञम, तत्त् चंदेत्। प्रजापतिनि भूते: पूर्वं मृतिनि-

रायिका ‘प्रनन्तः’; भवत: सूक्ष्म प्रजापतिप्रासारं सम्बन्धे।

सूक्ष्म प्रजापतिकाले सत्तेन्द्रत: प्रचापेतेरामण्डृश्यस्यात्—

‘सक्तदिन्त्रेः

गिरधे, तेनेत्रतः दूपां प्रक्षरते’—दृष्टः। वाच्यात्रारूपातूः पर: सम्बन्धः।
झुवेम मंचवान मिन्द्रम ।—प्रवति झाडिक्यां निप्रित, तेन कारवेनक्रूः

समविर्हितपाशिप्रप्तितिनाशितः ।

काव्यसंग्रह सुप्रभाव प्रवर्तिति—“तस्य दशणं, दशाचारा

विराहने विराहाचायायास्विसेदः”—प्रवति ।

पुनर्रूपांकृति सुप्रभाव प्रवर्तिति—“यदेव दशणांकृष्म ,

दश्य वै प्राणः; प्राणात्यव तत्सख्यकज्ञ, प्राणात्यवत्नु दद्धेऽ”—प्रवति ।

‘यदेव’ काव्यादिव कार्याणाम पूर्वैं ‘दशणांकृष्म’ [ प्रवति: प्राणासाहेके-

नाथवायें। पण ज्ञात्रिकावे, पण कामेण्डरिकावे, प्रदिर्ध-

कपश: प्राणा दद्धेऽ। यदा प्राणासाहेकव: पण वायो नागकूमा-

दद्धय पण सायो प्रवति दद्ध' प्राणा:।।] चतुर्दशःसंहेकेप्राणात्य-

नेव प्राणा, तानु प्राणात्य सात्मकेय आध्यायिनी ।

तस्य सूक्ष्मां कालं विद्यते—“पहुँचिरादु सम्पतातानां

संलावाहैव ततु सन्धे लोकोऽनु जगमणां महिष्टोऽके प्रवतितिनाशितः”—

प्रवति ॥ ४ ॥

प्रवति श्रीमाताश्रावारविषेषे माधव्येवे वेदार्थप्रकाशे

ऐतिरूपसंग्रहस्य रजपंचिहाय चतुर्दशप्रार्थे

(एकोनसंग्रहाये) चतुर्थ: कृष्ण: ॥ ४ (२०) ॥

चतुर्थ चतुर्थ: कृष्ण: ॥

कल्प स्वंतु खा बसुं क्षत्रयो प्रतसीनां कदृ

निर्ब्रा खत मिति कहल: प्रवादः पाणजाचीयो
प्रहरणः मरणे को वै प्रशापति। प्रजापतियोरासैः। नेत्रशिव कहन्ताः ॥ चौमं वै ए मरणाद्वारावधि। यवेव कि अन्नावः ॥ + परहरणवेय एते शास्त्राष्ट्येष्ठीनसूत्रायुप-युद्धाना यता तानि वाहिनः। प्रवाहः शंसयथलिनः। तान्वेशः। शास्त्राः अं भवन्ति तान्यनाथानानि। खगेः लोकः मभि वशिन्ति चिण्डुभः। सुश्रुतपिलः। शस्य-युक्ता है। पुरुद्यायायायामं शंसलिं प्रायं द्रति वदन्यसाम्। तथानं कुर्यानं च चरं वै होता विषो होजार्यस्यनिः। वचनावेव तत्व विषम प्रख्युदामिनीं कुर्य।। पापव्यस्त। विष्ठितो म इमः। सुश्रुतपिलः। यवेतं विभावतः। तदद्वा समुद्रं प्रभुवर्गेन्नवं हैव। ते प्रभवते वे। संवद्वाराः। वा द्रास्त्राः। वासने तदद्वा सेरावती नार्व। पारकामयाः। समारोक्षेणुरेव स्वेताच्छिन्थुभः। समारो-हतिः न च वा एतक्रम्यो गमयित्य खगेः लोकः। वन्यपावसूर्वं वर्येव धमि। ताभो न व्याहिने तीह चारू वासमां। हि खन्ते। ॥यो नेत्रायाः। कार्याविभी यदि एना। शंसलिं प्रजातात्मभी। सुश्रुतपिलः। सुकास्य समा-रोहास्य यद्याना। शंसन्विन्द्र स्वेताभिलिंच्छिन्थुमं। यवस्र्यभं वारितायें। यद्याना। शंसन्विन्द्र स्वेताभिलिंच्छिन्थुमं। स्विकृतं मेव तत् सत्तम्यश्चर्न। ॥ ५ (२१) ॥

*, + “कर्जना” ।
पण तीन प्रगाधान्विते—“कस्म बिन्द ला वसूँ, काँभो चतुर्दीव, कापू बसा सत सति कहत: प्रगाधा चाराधिवीया चहरान्: मयक्षः”-द्रति । “कालम्”-वतायनः: (सं ० ७, २२, १४, १५ ) प्रगाध: , “कालययः”-द्रति (सं ० ८, १२, १४) दितीय: , “कादू यु”-द्रति (सं ० ६६, ५, २०) दक्तीय: ।

यथापि प्रचन्ने कृष्णब्रह्म नातिः, तथापि विमलाविपि साक्ष्याण्वा सर्वं कहत: , ‘प्रगाधा:’ कद्याहाक: ; ते च वेदात्मार्यभेदतः कार्यस्थितयो: ते च प्राप्तैतर्मण प्रस्थनीयो:।

प्रारं प्रवायं शंकुति—“को वै प्रजापति: , प्रजापतिवादाते”- 

द्रति । प्रवायः पार्थ शृङ्गाश्च च-वश्च्च प्रजापतितर्पि; चतो 
यं प्रजापतिप्रगीत सम्बपति ।

वणीन प्रगाधानुं प्रवचनीति—“यदेव वहनाः: परं वै अ 

मचायणाय भेरे”-द्रति । “यदेव” यथार्थिः, कारावैरी: प्रगाधा: 

कहता: [ सुति: प्रवचनायो ] ; कप्रासंवक्तस्य यलं, तदभ नेत्र 

वेल; कप्रासं सुखवाचिलादवशापि सुखेदतुलात् ; चतो 

वर्गायेत ततै सम्पपति ।

पुनर्वि प्रकारान्तरेत प्रवचनीति—“यदेव वहनाः: प्रहा-

द्वं एवं ते शाक्तायणेयस्वासुकमुयुक्तान्यासि यन्ति; तानि कहनिः 

प्रागाये: श्रमययति; तालेभ: शाक्तायं भवनिः; तालेभ-

नानासन्ति धर्मि कोष मभि वहनिः”-द्रति । “यदेव” पुनर्वि 

वबार्तिः काराशाते एवं प्रमावा: कहता: प्रशस्ते [ सुति: शुरुः- 

वि ] , ताकार्षिः कारावै नातिविदिनो एवं यज्ञमावा: 

शाक्तायं सर्वेदिवयमकाशानि प्रहीनसुक्कमुयुक्तान्यासि: 

‘यन्ति’ वर्थते। कत्रं सूचानां शाखल्ल सति, तदुपरि—‘तालि’
सृजनानि ‘कहिं’ सुखास्तधकास्यानि प्रगाप्रेयेजामाना: ‘श्रम- 
यति’ जातानि कुवबनि। ‘तानि’ द सृजनानि जातानि भूला 
‘एय’ यजमानेयःै ‘उं मवलि’ सुखास्तधकास्यानि भवनि। ‘तानि’ 
सृजनानि जातानि भूला ‘एण्ण’ यजमानान् ृणमें लोकाम् ‘चभि 
वहिनि’ प्राप्यवति।

वर्त-प्रगाप्रेयेकास्यानि कर्षेन ‘चप प्राच रूपः’–शतावः: विश्वेतु- 
हस्तिनः कदः (३२८ पृ.१०) प्रतिविन्दं चन्दनायुवसूचादलेन 
विध्वंसे—‘विश्वेतु: सुखन्नप्रतिपदः परिवेशः’–द्रवति।

चण कसिनि पूर्वपच सुत्राववति—‘ता दहेके पुरस्तान् प्रगाप- 
शकाना खंडलि, धाया दति वदमः’–द्रवति। यदा होतुर्विश्वेजः 
शके प्रगापशान पुरस्तान् धाया भवनि, तदनेषु “चप प्राचः”– 
शतावासङ्गस्तवर्तीपी धायास्तुमात्र पूर्वासानां वर्त-प्रगापशान गुरस्तां 
शतिं योमया दति वदमः: बोधिताचारिका: ‘ता:’ कदः; 
तेवा पुरस्तां खंडलि।

तं पूर्वपचं दिरात्वेद—“ततू तथा न कुत्सः”–द्रवति।

ताकनै पचे दोषे दर्शयति—चतं वै होता, विश्वो दीता- 
संघिनिः:; ज्ञातेव तदृष्टि चिन्तामण्डिनिः कुछः पापवस्तमः’– 
द्रवति। निक्षेपत्तबश्रणिको यो होतास्तिः, प्रसो ‘चतं वै’ बाचियो 
राजेव। चांतले केसुःः निर्यासः; ता: खंडलिती मेभ- 
वर्तायाथे ‘होतासंगिनिः’; वै च ‘विशिः’ राजसंर्धिनिः; प्रजा: 
‘ततू’ तथा तति, होतापपज्जो प्रगापमेवः पूर्वे विश्वुः। 
चबं तति, ततार्जातो प्रगापमेव ‘प्रलुक्तांगिनिः’ प्रतिकुलो- 
बोगंयुंक्ते कुछः। तत् ‘पापवस्तमः’ चतिर्पंदे पापवस्तमः; 
स्मानिना राजश संस मातर्यस्त सामिटकुसिन्हुपलान्।“
परपर बुधबिल्ला खपर निगमयति—“बिल्लो मध्यः सूक्ष्म-प्रतिपदः प्रलेव विदात्”-द्रति। “रमः” “धप प्राचः”—द्रतावः।
(१२८५०) चित्रस प्रण: ‘से’ मस ग्रंथितः “सूक्ष्मप्रतिपदः” प्रवह-रहितःसंस्कृत चादभास्याः प्रलेव नवेशायतुः; न एषः प्रमाणे-धेमः पुर्वात्म ब्रह्मा सवस्यां गुस्सम्।
सूक्ष्मप्रतिपदे गुरुं दर्शयति—“तथावा समुद्र: प्रमवेशवें प्रहे ते प्रसीते, वे संवेदः हादशाह्यां वासते;” तथावा श्रीरावतीः नाम पार्वकामः। समारोहेरुेंयेव देवेतास्विनेमः समारोहेणकर्—द्रति।
तत् ताँक्रिस्मभिन्नेिवेत् हादाटोभिन्नेिवेत्,— यथा चोके समुद्रः प्रववेरणः। ‘प्रववः’ परतीरङ्गमनः। अहेकु नदीत्तङ्गाकाशसु परतीरङ्गमनः सुयक्तः भवति, समुद्रः तु तपःशक्तम्; तथा संव-क्षेत्रस्य हादाटोः वातुकानुः ‘प्रववः’ पारवणम असापण सङ्कारः मकरः; प्रयोगमात्रिभन्तकः।
तत् तथा विख्यति, यथा चोके समुद्रः परतीरङ्गमनकामः गुहणः। ‘श्रीरावतीः नाम समारोहेणकृः’ देवा ‘चचमः, तथामुखः पारसः, लेन सः वर्तत द्रति ‘श्रीरावतीः नाम विलुकातमः, ताह्यं चेटं वत्ता नावाकितः, बेशं मौः। सेरावतीं।
समुद्रः पारगमनमहः विरंक्षाविषादलाः, तावतः
वाष्पः पारमेतासाग्रेऽग सिंह संवरेितं वलुचात्तं तथां नाविकम स्मिताद्वाराविषादलाः नाय मारोहेणकृः, एव श्रीवातुकातः
त्वाविवाही-तोषांश्या एवात्सिनेहुः समारोहेण।
सवर्षाकुन्त्यम् नीरिवेतास्विनेहुः पारं नेतुः समवयं विशयं।
तत्त्वव जगम्य शार्यकर्त्ति—“न ह या एतकल्लो गमन-विलाति चर्मं चोके सुधारसंतते; वीर्यकारसं फि—द्रति। समुद्रः वातुकाः मुक्तेन वाप्तवनं पारगमनम वर्मनं न ववति, सेरावता तु
नावा पार सर्वश्रय प्राप्तते; एव श्रीव श्रिष्टुः कम्ब्री यजमानान्
स्मृ लोको गमिनया नेत्रोपारते, जिन्तु सर्वा लीणम् गम-YNAM
यज्ञादित्सन्तम पद्मबनेन वीर्यवर्त, तत्त्रादुरान् पारगम-
विवल्म्। एवविवाचिष्टुः को यदि सूक्ष्मप्रतिपदः स्थित्; तदानी सूक्ष-
मत्तलीपिनि निष्ठुप्रवात्रु तत्साधायेन वीर्यवसमल्ल मुजमातते।
प्रगाधानां तु निष्ठुराभाबानाः तेषां; पुर्वशात् श्वपनि। वीर्यवसमल्ल
- सिद्धेदित्तिविन्यासः।

एताभिष्टुमथ्यो: पूवैं गोष्टावो मिति आहायम भयंतरहाजानेन
प्रसां तत्रिष्टवत — “ताभयो न ब्रह्मणीयत्; समानं दि श्रीकरो
धो नेताेया; करवाशीति”–दृश्यो। ताभाक्षुमथ्यो: पूवैं गृहसवो
मिति आहायम न कुरुत्।। यज्ञादृशी–सूक्ष्टो: सहारासां कन्द्र: समा-
-नम्, तत्तात् सूक्ष्मश्चतुनासा गुरुकृरा निघ्नासां आहायाने
वाखि। यदि चाच्याहाजानेन आहायम; भ्रुपेत, तदानी सेतां
धि धावा; भ्रुपेत, भ्रु पु तासां धावा। ‘नेत् करवाची’
सर्वा न च करवाशीविन्यासं धावार्षापालीत: चनु आहायम न
कुरुत्।।

श्वारक्षुमत्तुभेषजा सिद्ध प्रवर्षती — “यदेना: ष्ठितम्,
प्रस्तापाति:। सूक्ष्मप्रतिपदि: सूक्ष्मि समारोहशीति”–दृश्यो। ‘एना’
ऋणो यहं ष्ठितम्, तदानी महानिकाक्षण्यासां श्रिष्टुपुष्टी-
श्चानि समारोहिः। ‘एताभि’ सूक्ष्मप्रतिपदि: प्रस्तापाभिभूषण-
तीति ष्ठितिश्च मितमान्याः।। यथा प्रौढाया: नाव: समारोहणम्
यज्ञाधिपी वर्षः न गहने, जिन्तु निवेशाधिभूषणन्ते कारुः
गहने, तदहराधिपी द्रुतवम्।।

॥ २ मा० ५१ ४१ २१ २० आहायमाधिणां जतं द्रुतवम्॥
पत्रम् प्रकाशदेवेन प्रभुवर्ती—“यदैवेन: श्रस्वोकृंद्र भवेत-तामिनिघ्नरुल्लि यद्वववम् वापितायै, यदैवेन: श्रस्वोकृंद्रो अवलोक्तिकारसा रसवेन भवेत तत्त् यथं मन्त्रितं”—द्वितीय धर्मः। “पप परा ज्ञेयः”—
द्वितीयो वालिहिन्द्रायां भवति। चन्द्रः पूर्वप्रस्त् वास्मेव यम् । ॥ ॥

द्वितीय श्रीमलयवाचार्यविवर्तिते माधवीवे वेदार्थप्रकाशे।
परेतेयवाचार्यम् रमणपंक्षिकायां बद्धवभाष्ये।
(एकोनमिनामाधवे) परम्: खण्डः ॥ १ । (२४) ॥

पप परां ज्ञेयः विद्वान् भविष्यति मैता-वेशः। पुराणां सूक्ष्मां संहरस: श्रस्वोकपापाभो अभिमुक्ते नुस्तवं शपोदनाः पप ग्रन्थाराचारः उरी यथा तव शर्मनूः मदेनेवभयं रूपं सम्भव्य मिव फिर वर्न्तीश्च वापिता ने वापिता क्षुद्रं मन्त्रित वापिता।

शस्त्राः: श्रस्वोकपापति युक्तवती। युक्त द्रव झश्चनो श्लोकपाप रूपं सुभं नो लोक मनु नेवि विद्वानिक्षुष्ठावाको सहरसः श्रस्वोकपापाभो श्रस्वोकपापाभो श्रस्वोकपापाभो श्रस्वोकपापाभो नेवि नेवि सत्ताणां रूपं ता वा एता सहरसः श्रस्वोकपाप नेवि। समानीभिः परिद्ध्युरोक्तः।
सारी हैशा मिन्नो यश्न भवतीं ॥ ॥ यशक्षेमो वासितां यवा वा गोः प्रज्ञातं गोष्टं मेरे हैशा मिन्नो यश्न मेरे गुरुति न शुन्त्वक्षीविययायिनयं परिद्वात् चन्द्रयो राष्ट्रानावतीं बो हैश परो भवति त सम्भ वाचयति ॥ ॥ २२ ॥

यदूल्ल विश्वम्: सुखश्रापिदः यंत्येजुरित (२२४ ४०), तथाकः
स्विश्वम्: उदाभव प्रदर्श्यते—“चप प्राच ब्रह्म विश्व चमस
tानित मेधाविवयः: पुरश्चार चक्षुना महर्षि: चंसति”—हृदात्।
“चप प्राच:”—हृदेता श्रवः (सं० १००, १३१, १). मेधाविवयः
प्रतिदिन स्मृतिकृत्यद्वारी श्रेष्टेत्। हे द्रष्टवर्म! ‘विश्वासू अभिमतान्तू
स्वर्णपी भवत्। ‘प्राच:’ चार्मस्वानु व्रत्वर्म, ‘चप तुद्दल’—हृदिवशः
अहिन्यायः। सोद्वं प्रथमपादार्थ:॥

प्रवर्मिद् पार्द्वयं पठति—“चपपरावो अभिमुहुं तुद्दल,
प्राचीनो च चिरा दुराध्वराच, उदी: यश्न तस्मि श्रमुख्रेमेन्ति”—हृदात्।
हे ‘अभिमुहुं’ चरु मयमिविति समर्य! ‘चपाषः’ द्रष्टवर्म यमूनु
चार्मस्वानु व्रत्वर्म, चप तुद्दल। तथैव ‘उदी:’ चार्मस्वानु
व्रत्वर्म, चप तुद्दल। हे शुरु! ‘चपराचः’ चार्मस्वानु च्हार्म, चप
तुद्दल। उदी: विज्ञानेष्य तस्मि श्रमुख्रेन्ति यहे ‘यत्था
सदृश्य’ वेद प्रकारेश द्वात् भावेत तत्व कुविष्टै श्रेष्ट:॥

श्रव्यशास्त्रसं दर्श्यति—“चुभयस्य रूप ममतव मित्र वि
यत्तिधिश्रापति”—हृदात्। एततु ममतवात् ममस्य रूपाम; श्रुतः

*“भगवतीं” च, च, च।

42
निराकरण सतीयपर्वत चाष प्रार्थ्यमानलाव। भयरसित कैव
खान मयं नेताववाहो 'यनु' प्रार्थ्यत् 'महत्ति' प्रासु परेखते।
तत्तात्साहियेय ग्रहू।

रघुनरो राघुपाध्यायं बिधवं—“रघुचन्द्र सृजन सुनवमीति
राघुपाध्यायं श्रावः यावत; सुनवमीति सुनवतो; 
युज्य देव श्राहीनो श्रीवस्ति रघुम्”-द्रत। 
वर्षा मृत्युम (सं 1.214.४) सुनवमीतिस्ववा स्वादिश मृगु 
वुजाशास्त्रवतै। श्राहीनो 
श्राहं रघु परस्परसाध्यवती। चतो 
वुजाशास्त्र- 
युज्य मन्त्रावम श्रीवस्ति रघुम्।

पतुमुख मृतुर श्राहावम विधवं—“देव नो खोका 
मनुष्यसि विहानिण्वश्चायावो महरस: गंगावतुष्णवीिेतीव श्राहीनो 
श्रीवस्ति रघुम्”-द्रत। 
चत (सं 6.४०.५) यथे सुज्य 
नेवीति पद मसि, तत्काय: पतीव श्राहीन इत्यनीति। 
चत 
श्रावः: 'पतीव' प्रवर्षत एव। ‘पतुमुख’ पतुमुखो 'नय' 
प्रवर्षतेित। एव मुघमानलावु 
श्रावमानकाष्ठीवेदं वाक्य मसु- 
रघुम्॥

पतुमुखेतिपदस्यात्तिश्रावम पुन: तिष्ठावनम नेवीवेतवायि 
माह—“नेवीति वहायशरघुम्”-द्रत। 
साध्यमान श्रावः 
श्रावः, 'नेवी' नय, 
पनुहापर्वति तत्कायः; 
पति पत्तु परं 
श्रावमान्यमुकृषुम्॥

श्रावतात्तिश्रावम चत उपसंहरति—“ता वा एता चहरस: ग्रही- 
मस्सले”-द्रत #॥

चत परिवाीयि पति: द्वीतु रघुमलङ्कति—“समानीिििि: पति- 
* "पति पाः: 0--0 बद्धुम तामसीषायः”-द्रत। पाः १. ४, ७।
रुद्र:—प्रति ‘समानीभि’ एकाविचारीः सत्त्वेमेवावलब्धयो होतका: ‘परिपृष्ठ’ यशस्मातीं कुष्ठः। ‘नू नुट्टु’—प्रति मेवाव-वस्त्रा परिवानीयाः ( सं० ४. १५. ११००।) ‘यवेरदिन्नाम्’—प्रति ( सं० ०. १२००।६००) गृहस्थाश्चैः परिवानीयाः। ‘नून वा नू’—प्रति ( सं० २. ११००.२१००) गृहस्थावाच्च परिवानीयाः।

भगीन धुमनामाङ्गादेताः: समान्य द्रुषुखते॥

‘रुद्यक्षर’ धुष्य निःस्रो यन्त्र भवति२ यन्त्रविभो वायिता वश वा भी: प्रक्रियाके गोरी नेवं धुष्य निःस्रो यन्त्र मैय ग्रहि’—प्रति। ‘रुद्यक्षर’

‘रा’ भ्रजीर वेषे०: ‘एवं’ यज्ञमानानं यज्ञ ‘भवति’ पुन: पुनः प्रतिविद्य। सन्तुस्तिका महिति: पूवायाः। वशा ‘वायिता’

यज्ञमानानं यज्ञ माहात्मः। प्रतिदानानां यज्ञ माहात्मः। समान्य: परिवानीयाः प्रति-धानीयाः द्रुपः॥

समानीभि: परिदृष्टुविद्य युस्मं तत् ‘भास्तेव’—दद्व-

णाश्चायास्याः।मस्य धुस्मं ( सं० ३. १५. १०००।) तत्; तत्सिद्ध

पञ्जा ‘मुनि हुण्वस’—रेवेशा ( १०००।) तत् परिवानीपी निकेल-धिति—“न मुनितूरीयाौषधीवर्तम परिदृष्टु; प्रशियो छ राज्ञा-वानी यो चैव परो भवति त सम्भूवयति”—प्रति। ‘मुनि हुण्वेन-

धिति यशा भृमि भूयते सा ‘मुनितूरीया’; भविगंयो धसे तत् परिदृष्टु। परिवानी चि ‘चन्द्रि;’ राजा सङ्कीर्याराष्ट्रु-

वानी; यतू ‘परः’ तद्विन्यः: शबुर्विन्यितः, तम ‘चन्द्रिकृष्ठि ‘भवयति’

* * *

Digitized by Google
भाषानं करति; हुवंभेल्यामाणास्म प्रतीयमाणालकान्त। तत एव वृत्तकारी ब्राह्मणांत वाचिनि "नूं ता सा के"-दोखेत ( सं० २। ११। २१।) परिधानीया सुवन्वया॥ ॥ ४ ॥

द्रति श्रीमाण्यापाण्यास्मिन्नवरस्ते माध्यमी वेदार्थप्रकाशे
ऐतरेयब्राह्मणाय सधपविषयाय चतुर्दशाये
( एकोनविरिमानाये ) चकः खङ्कः ॥ ६ ( २२ ) ॥

पः सतः खङ्कः ॥

अधातो श्रीवनस्य युक्तशिविविस्निश्चः व्याप्तरिच्छ
मतिरद्विजानिन्युक्तेविद्विजानिन्युक्ते
सर्वस्तोत्वतोऽूँ ते सा त इत्याजानिन्यग केवले
देव विश्वव नूं छेदते द्रति विस्तृत्तिभेष एवा
पाणिन्यं तनू महीतिः वे एँ योकूं च विस्तृती च
वेदेऽ तद्दुवंतिशिष्येण सहनूं युक्ताते सा युक्तिरथ यत्

Adresse: "इदु प्रजायमानिनिरपेक्षरकार: बनते, नूं ता से द्रव्य सुमस्य"-द्रति
पाणि ६०। ५। ५। १०। यथवित्र खानाः खानं शोक: खानं। परिधानीयानिश्चितकान्तारं
शून्याः, न तु "नूं ता से"-द्रव्या निषिद्धी: तथापि निषिद्धार्थप्रकाशार्थिन्यायां
प्रजा भाषारः । तथ खानातिर विश्वसनोपराधि द्रव्याम् "नूं ता से इत्याजानिन्य युक्तेः"
द्रत। किव आभिन्यायेण संक्षिप्तताय दश्यात्माकान्त वर्णे योक्ति निषिद्ध
तथा खानातिरक्तरणें तत्संदर्शनविध: सम्बंधः। तत एव खानातिरक्तरणें
कालेऽ "बनपाणिने युक्तिरथार्थिनिरपेक्षरकारः"-द्रति।
पुरातट्वाद्यनीयातिरावधन विमुच्छन्ते सा विमुच्छन्तरज्ञानिवृत्तिः साहृकालिकाभिः परिद्वृत्रचाहैव यात्र संख्यापथेयुरुस्मात्तिरसे सुरुर्य यद्वैनामपरिधानीयाभि: परिद्वृत्तथा श्रान्ति विमुच्छमान उरक्षेनेत्वं यज्ञानां उरक्षावेयनाभवयीभि: परिद्वृत्तथा दीर्घांच उपविमोक्षः यायातुः ताहात्तुः सनन्तो हैथां वयोस्वरूपां भवतीौ अयुम्मज्जना एकां है न दुःखोः सवनयोः स्तोम मतिरिष्टेण दैविर्यानि है वे भवली यत्र बल्लीभि: स्तोमा जिसरत्नां परिरितिभिन्न्युत्तिय- सवने परिरितो वे यार्णां लोकः यष्टिङ्ग लोकालाप्वे सन्ततो द्वात्साध्यायार्णों विख्याति ये एवं विन्दुस्थीनं तनुते। ॥ ३ (२३) ॥

एवं तात्त्व महन्नत दोहकार्याः प्राततबन्वि माधवदन्ति प्रार्णिकारी चाहानि चात्ति तेवाँ च परिधानीयाः पूर्ण मेव “मभय: परिदिवामायीया:” द्वाख (२४६ प्रा०) ऐकाशिकास प्रविधानान्त विनात्ति:। चंडेदानी वतमात्वा दृष्टि विविशिष्टि—“पनातो भीत्रस्व युज्ञ विमुखिन्ति” दृष्टि। “प्रण परिधानीयावकाशान्तां यत्र स्वाहितवेको चेक्किता:। भत: तार्णात् प्रजाविन्धयात्मानां यग्नायनवेको विविशिष्टि। वन्ते दृष्टि मेघः। “युज्ञ:” वोगः। स्वाधीनतेन अतें: सम्बादनम्। “विमुखिन्ति” विमोचन, स्वाधीनतया निर्येन्द- परिखागः। तस्तेद्वृत्ते परिधानीयावशेषन सम्पन्नने।
तत्र ब्राह्मणांचिन: परिधानीया सुप्रजीवः क्रतीर्यन्त: 
विसोको दर्श्यति— "व्यक्तियन्ति तत्तिरिविविन्यासं युक्तः एवेदिक्षः 
भित्ति विसुच्चः"—इति। प्रातःस्वरूपे ब्राह्मणांचिनी “व्यक्ति 
रिवम्”—इति (सं ५ १ ७-१०) पर्यायस्वरूपेण: ओ, तथा “द्रष्टो रोऽच्छा 
दिवः”—इति कृत्यतः (८)। तथा यथा परिधानेः, तेन ‘प्रहोत्क्रमः’ कृतुः “युक्तः” 
स्वाभिन्नतया निबद्धताः। मात्रीद्विन: स्वरूपे 
तु “एवेदिक्रमः”—इति (सं ७ २१ ६) परिधानीया ओ; तथा 
विसुच्चः शाखानितया निरस्थित: महोदयक्त: विक्षुः व्यवहाराय 
निग्रहपरिधानेन विसुच्चः। साहिनो चि कतुर्थसं पवित्रं दास्य- 
तीतिः युक्तो ब्रह्मविमोकः।।

पदवानः वायुः परिधानीया योगविमोकः दर्श्यति—
"वायुं सर्वस्थितिरवस्तीम् च त द्रष्टो युक्तः"—इति। पर्य वै योगी 
विमोक्षायुः परिधानेनः।। "भाषम"—इति (सं ५ १० १०) 
प्रातःस्वरूपे परिधानीया ओ; तथा क्रतीर्यन्त: भवति। “नूतन सा 
तः”—इति (सं २ १२ २१) मात्रीद्विन: स्वरूपे परिधानीया ओ; 
तथा क्रतीर्यन्त: भवति।।

पद मैत्रायनः वायुः परिधानीया योगविमोकः दर्श्यति—
"ते स्वाम देव वरसणः नूतन द्रष्टः विसुच्चः"—इति। पद 
विमोकः योगस्वायुः परिधानेनः।। “ते स्वाम”—इति (सं ३ ८ 
६४ १०) प्रातःस्वरूपे परिधानीया ओ; तथा प्रहोत्क्रमः क्रतीर्यन्तः।।

* ॥ ॥ ॥ पू ५ २ ४। "अर्थात्मापाय प्रतिको अर्थो च चतिः (सं १ ६४ ७) 
व्यक्तियन्ति (सं ६ १४ ७), शायकेयः प्रवृत्तः (सं ५ १५ ५) द्रष्टः श्रावः 
प्रवृत्तः:”—इति भाषाः श्री ० २ १२। युक्ताना पर्यायानां वा जन्माण्य एव 
परिधानीया:।।
* ॥ भाषाः श्री ० ४ ५। पू ५ २ ४ ५ ४ ५ ४ ५।
"्नू हटुत"—ऽति (सं॰ ४. १६. २१.) माधवनिधि सबने परिधानीया ॥; तया भातोरविमोकः ॥

यष्टिपि तत्त्वस्वरूप विमोक्ती वर्ण युक्तः, तत्वायुनिष्ठोमस्यं च द्विष्ठि क्रोत्याऽष्टिपि तत्त्वस्वरूप विमोक्ती वर्णाभावातु स्वनिष्ठां च पतुस्मानं माधवनिधि सबने विमोक्ती द्विष्ठितः ॥

योगविनिष्ठोत्तरां प्रसंसति—"एष ्ह वा भर्त्रीनं तथा श्रवणि य एवं योक्त्स च विमोक्तु च वेदः"—ऽति । "यः" पुमामुक्त्य-प्रकारे एवं एवं प्रताद्वस्नवनपरिलभानीया योक्त्स माधवनिधिन-परिलभानीया विमोक्त्स जानाति, एवः एव पुमामुक्त्यं तस्ततु विस्तारार्थित्वं श्रवणि । योगविनिष्ठोत्तरानि निश्चित्तस्तिति तत्रा-विकार द्विख्यः । एव भैौवः नन्दपेश्य योगविनिष्ठोत्तराः ॥

धाशाधान्त्यसून सपेश्य योगविनिष्ठ विद्ययति—"तथा तुतविविषये श्रवण सुन्ती, च युक्त्मिय यत्र पुरुषायुद्यानीकातिरिव योगविनिष्ठ, च विशुद्धः"—ऽति । गवास्मनया संवक्षय सब्बनी परिलभात्स्य भाषने प्रवृत्ती मानतारत्स्यं । ततोपभेदस्त्रेत्र प्रायस्यीविषयि-रात्रायणलमानितिः चतुर्विविषये चारस्त्रायिे श्रवण परिवानी-यामि । संविष्ठायेन सुन्ती । सोक्यं गवास्नमय योगः । बवोद्दयविविषयातिरिव पुरुषायुद्यानीस्मानी सब्बात्रीये श्रवण परिवानी-यामिः । श्रवणसंविष्ठायेन विमुक्त्स विद्ययति द्विख्य, संविष्ठ सवास्मनया विमुक्ति ॥

तत्र योगविनिष्ठोत्तरां परिवानीयान भैौवः कविचित्रम् निन्दला ऐमषविषयं द्विख्ययति—"तथा तुतविविषये श्रवणान्तः ठावात्स्मून रात्रिसरेत्स्य संवक्षय सवास्नमयानि सुन्ती द्विख्यः ।

* चासौ १०॥ ४. १०। पुसौ ४. २. ४. १४५ ४५। दृवौ।
हीणपरिधानीयांभूतं परिद्रेष्टं वायु वा विमुख्यां पञ्चक्षः तैवं यज्माना च लुक्तेभुम्यांभिः परिद्रमुः। ॥

‘चढ़न’ पहिणि चतुर्विषयार् यदी ‘दिग्नाबिकामु’ प्रक्षितभुते यकारे व्योतिषोऽभिवमाणामस्त परिधानीयायामस्त परिद्रमुः; तदानन्दे ‘चतुर्विषयाः द्वितीयप्रथमेऽर्थं राम्येऽऽणम्’ समासं कःः। ॥ पञ्चासेवमेऽऽन्तः बहेरे; कषण नेतुः।

पञ्चेव समाती ‘चठीनमा’ तर्कार्ध्यानिवार्तेऽयुऽं कुःः। ॥ यथं-दिव्य कठम्।

‘वर’ पूर्वायंतिपरिवर्ते इकायिकाः परिधानीयाः।

परिधान यथाहीणपरिधानीयांयांभिः सवं छोटकाः परिद्रमुः; द्वारामेति यथा लोके रथयानकार्तीयाः जुलो ध्वनवादीदिः कियदु हर्थं

गला श्रातः सन्त वदि न विमुख्येत्, तदान्निमु च लुक्तेभुते’ चिरस्वैः

वत्सः तत्रयज्माना ‘चलुक्तेभु’ किलयेऽः। सवं छोटकाः ध्रुवसाध्यार्थः राजाकाः

मैकायिकासिद्धाँ समातमाभाः, चठीनगत्सिद्धाः

ण्डेः, तत्ति दीवयानसेवार्थः ‘भवयीभेः’ इकायिकाभिः कहीनगताभिभिः परिधानीयाभिः परिद्रमुः।

तत् प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिरोऽभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिरोऽभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभिः सवंहरे परिद्रमुः; प्रकाराविवेयः पूर्वे भोजसं;— मैत्रावर्ष इकायिकाभि
योजित मद्यवशीवर्दीविद्वारिणिः तत संपरिपुरोपविविद्वृत्त: वायाष्टः
वासिपिनपरित्वरि गाभेण खेते, ताहनुष्ठ 'तत्' चम्भविविद्वकरवर्षी:।
यदा साम् वाहनन्दः विमोक्षेन निवर्तते, एव महोऽगाधाशिर-रापादितः: नमः श्रीकामारिविवर्तते।

सयसयिचविविद्वर्षी: दोष च परियुक्त रुपं दर्णमयति— "संयोऽ
हैव यथो भवति: १ अुमुक्षतः"—करति। 'प्रायः' सयसयिचविविद्वर्षी-
प्राणायुक्तां गुहारां यज्ञ: 'संयोऽ' विचिक्षितसि भवति।
शास्त्राध्यायसि सुति: प्रवचनार्था। विशेषाद्विपिनम ऊकार एक-
वारसि, तत्त्व दीर्घस्तानम् । यज्ञान: श्रमिन विमुक्तयं एव ॥

एव स्योमाविविद्वर्षी वाक्षिविवर्षी: दर्णमयति— "एवा से भ
ह्यो: स्योम सति पंशेकूम्"—करति। यदा सामैन्याविविद्वर्षी:
स्योम: स्योमोऽवि: स्योमस्यासि सतिविवास्य प्राणायुक्त:।
यज्ञ: तत् 'ह्यो:' प्रातिमायसि विवविद्वर्षी: स्योमविवासि: 'एवां' अथवा वा
'ह्यो' काली वातिष्ठानम: न पंशेकूम्, विज्ञेयाया हास्यां वातिष्ठाश्चतृपुि:
पूव्यामिन्य विविद्वर्षी: प्रातिमायसि च, द्वितीयासि स्योमाविविद्वर्षी-
विविद्वर्षी: प्रातिमायसि सुमुक्षतः ॥; तथा सति माधुर्णिन्य सवने पूव्यां-
पातिवर्षेव: प्रश्रुतेवति चेन, ततः पद्वेष्याया दाह्याया सप्तिमित्वा-
विविद्वर्षी: ॥ ॥

वास्तविगतिवर्षी वाद माह— "दीर्घस्तानिः वै भवति,
यज्ञो भविश्चिनि: स्योमो अविवास्यते"—करति। यदा दीर्घस्तानिः
गुह्यस्य विशेषार्थानाभावात् महाप्रायस्: तथा बघोऽ
सिद्धिविविद्वर्षी सुखर्षुःकुर्विद्वर्षी:।

॥ "एवां है न स्योम सति पंशेकूम् ॥२॥ प्रवचनास्य विविद्वर्षी: ॥"—करति १५०, १५१, १५२।

॥ "मुखिन्य सु वच स्यात् तव वर्षाशुभास्यतः"—करति ५० च २, १४।

॥
माधवद्यनम्भवं द्व नन्दीयस्वाधीन प्रचारन मनकीति श्चां
वार्तितं पुरुषों भेदारम्बितं सुपरवदित्तं—“प्रपरिमिता-
भिसंघीयस्वाधीन पारम्पितो वै सर्गः लोकः लंकेय सोक्ष्यासिः”
—द्वितीयार्थः। “प्रपरिमातिसिः” नियतपरिमारकार्थिताः। लंकेय
मोहवाहुःधारपरिमातिसम्॥
बेदगुरुपूर्बक भगुणां भवतिः—“संस्तो हास्याभावं
विविधं तद्यो भवित य एवं बिन्दुग्रीहस्ते ततुते”—द्वितीयार्थः। ‘यः’
परम्पकरितं नियतश्चां ना भीति मनुष्यित्ति, ‘यः’ पुरु-
पकं भस्मार्थं भाभिमुख्यकारणात्मको वेदस्मात्। “संस्तो नेर्मद्येंच
वर्तमानः। कदाचिच दिदिः “प्रपरिमातिः” विनायकार्थिता भविः। ७॥

d्वितीयार्थार्थार्थविविधं माधवीये धर्मार्थाकारणे
ऐतिरेयंश्राब्दं बधपश्चात्यायां चतुर्याधायायेऽ
( एकोनित्याधायाये) समम्: खण्डः॥ ७ (२२)॥

प्रथम प्रहमः: खण्डः॥

देवा वै वले गा: पर्यपस्ता यद्देवनेवेःस्वाधीन:, नवावेद्यवेसर्वस्ये नभांको वल समन्धयं-
स्तं क यद्नभवानुः भग्रवयंद्रीति ततुं द स्तीय-
स्यां वंची॥ वालिक्ष्याभिविंमाःकृतेनकपवद्या
वले विक्रि ला उद्यांश्चन्वित्यावकासमानः: प्रात:-

“समन्धयंस्ते” ल, ग, क।
स्सवने नभाशेन वलं नभयनिन् तं यन्मभयनिन्
खुचिं बदेवैं तत् तद्याद्वाणे: मातस्सवस्य नामावर्ताने निर्भयं प्रभृति भूतिः
वदः पूर्वोऽऽनृप मात्य भूति ब्राह्मणांकिंती
ता ति मथ्यारात्तो मिभिक्यावक्ष्ट्वं उ तुतीयं
सवने वल्को वालखिल्यानार्तिर्विष्यां: खुटेौष्ठपद्यां वलं
विकासः गा भापुर्वनि पक्षः प्रथमं षडपु वाल-
खिल्यानां: सूक्तानि विष्णुवालं मिभितो भूति
मृष्ण-सस्तृतीयो स पक्षो वित्तवन् प्रगाधः प्रगाधः
प्रद्यात्त वाचः कूस्तसा एताः पश्वौष्ठपद्धः वत्सः वेतां
नी एकाः मथ्यावताद्याद्याध्याल्पगाढः मासाम्माना
नानि पद्धानि तेषां यावणि: सम्प्रदेति न्तरविनि
शेषेन्तराय्यामित्रितायादिर्विष्यां: विष्णुम्ब्रत्स्राब्धवेताध्याः
शंसेस्त्तानि चेबाधास्त्राशिः मासाम्मानानि पद्धानि
प्रद्यात्त विष्णुम्ब्रत्स्राब्धवेताध्याः: शंसेस्त्तानि चेबाधास्त्राशिः
'मासाम्मानानि पद्धानि' स यत् प्रथमं षडपु
वालखिल्यानां सूक्तानि विष्णुवति प्रायक्ख तंत्त्राशं
विष्णुवति यदृच्छितीयं चबुश तन्मनं विष्णुवति यतृ
द्वारात्तियं योः च तदात्माः च विष्णुवति 'तदुपासी
विष्णुर्वाम काः उपासो वचो वालखिल्यांसुपासो
वाचः। कूट एकपद्याया मुपास्य प्राणतुम्ब्या मभिन्दतानेव चतृथिङ्गे प्रागायान्विनासीत मशवाने वै प्रागायाः। पशुना वद्वहिना। नामेकपद्यां अवद्राददृष्टेक्षेत्रप्रदृष्टेऽावद्रादृवाच कूटेन यज्ञायायात्मकृणिृधायादृव एव एन तथ ब्रुयादृवाच। कूटेन यज्ञायायात्मकृणिृधायादृवाचनेन सकारित्रे शक्तितः तथा खर्चनात्मकृणिृधायादृव संदेहतृ सावलाय सन्धिविश्वशायः। ग्रंत पा। दौसां प्रवाच्य सूक्ष्म पर्य्याचायस्य एव तयोविश्वाय संतंदेहतृ सावलाय सन्धिविश्वशायः। शर्मास महाचिह्न हैृवाच्य भूविश्वानहृ यज्ञायाः। पशुनृ पर्य्याचायथ सकारित्रे उ मा मागमिष्यन्त्यो तत्तथे छ यथा महात्मकृणिष्य एवं निनायं तदत्यप्रविश्य समयं शष्यं तद्यादेहत्त्वाचायस्य। ॥ ५ (२४) ॥

चब प्रवत्नः वंशस्य पंडार्घ्यी विष्माध्यप्राप्तीभूमिस्य विषयातु माण्डलायिका माण्डलाय—“देवा वै वलेन गा। पर्य्याचायथा यवे। नेवेनस्यालावर्णेष्व माण्डलायिके नमायेन वस्त मनमयंतं यवुडग्यायान्तु पवनवायेवेन्तं तस्तं तद्यदयुथवने वचेष्य वालश्चिमाण्डलायान्तु। कूटेनालात्मकृणयाव वस्तं विष्माध्य गा चदाजनु।”—डू। वषजनमकं। काभिषुरस्मुम्। तद्यमृत्यवाय: हस्तारम्मुस्मेषानां देवानां गा पर्य्याचायथा वचने खापितवत्त्व।। देवाय अन्नविवीहृतमुखे देवे वचने देवे पर्य्याचायिता गा। पर्य्याचायथा। भावायं च सामसम्मेदातृजी। बौधकोपाध्यायान्तु परिक्षम्।
‘यशेनेि’ चपाहेन ‘पिषुषन’ प्लायु मिच्छा जतवला:। कला च पुष्च्यक्षरस्य यत् पच मसः। तद्दहरदुधाय त्राभामेयेन ‘ता:’ गा: प्रामुनन। ‘त’ देवा: प्रात्सख्वने नभाकाणाजा मस्तिष्काया, पठण हेतु मसेह वा, व्यक्तानक मस्तिष्क ‘चनमग्न’ [ मस्तिष्कातुलिपि- सायेः ] ताद्विद्वन्न द्वाय:। ‘त’ प्रतिवन्द्विकारण्य वल्लामान मस्तिष्क वर्यपि ‘चनमग्न’ ततातस्ववन: [ मुद्यःप्रमकारशीर्या ] तद्दानी नेव गोपणः ‘चनमग्नेश्व’ नन्दवर्या प्रकार्डारोहातोषनेन निरोंच गिनिष्कात्तबन:। यदा वल्लामान मस्तिष्क नेव नल्लाय व्यक्ता मिनिष्कात्तबन:। ‘ते च’ युनद्रपि। ते देवा: द्वादशे- नवने नन्दवपेशाविनः विश्वासी। ‘नक्क्षेि:’ करिः ‘वाचः पूज्दे- नेकपाद्या’ वर्ष ‘विश्व’ विशेष्वेय भो जला सक्कीया गा: ‘ज्ञान’ तद्वियादु हुर्गुड़दुस्मितवन:। वाचः ज्ञातोषने विनिष्टो मवाविषेय स्तपत रसुपरिदान: दशःधिष्णू; स एव वाचः केतुः एकापदा मेवति।

षष्ठ नभावेन इहनां वदना विषेषं— ‘तथवैष्टाध्यमाना: प्रामि नभावेन वस्त्र नमययति; तं नमययती। व्रजधालयानं तत्; तथाडीतवका: प्रामि नभाकांस्लाप्यायस्नकि’—कैठः। यदा देवा नभावेन वस्त्र दिनिष्कात्तवः, तथवैष्टाध्यमान। षष्ठ द्वादशे वर्ष यज्ञामाना: प्रात्सख्वने नभाकाणाजा मस्तिष्का हेतु मसेह ‘वल’ वल्लामानकाशुर्वन प्रतिवन्द्विकारण्य पापास्य ‘नमययति’ हिनिष्कात्त। ‘त’ वर्ष ‘धु’ यदा नमययति [ मुद्यः पूवः ], ‘तत्’ तद्येन ‘चय्यनि’ गिनिष्कात्तुविनिष्कात्त। ‘तथात्’ वारुस्तात भेष्वानवेदायी ‘कोटता:’ प्रात्सख्वने ‘नभाकाना’ नभावेन इहनां वदनान्व मेवतस्य:।

तांस्वसुषुषागुरवति— ‘थः’ ज्ञातो निधाय द्रति मेवता-
ঝঞ্ঞঞ্ঞ, পূৰ্ব্বতে রক্তপী সাত দ্বিত ধরি ব্রাহ্মণাঙ্গী, তাই না মত
আরাম বিশ্বাসায়াক।"—ধরতি। "ঈ: কঙ্কামু:।"—ধ্রুবফুঁ: (সো
৮৪১. ৪-৫)। "পূর্বতে।"—ধরতি (সো ৮৪০. ৭-১১) হিতীয়া।
"তা হই।"—ধরতি (সো ৮৪০. ৩-৫) হিতীয়া। মেতাবচরবাদয়:
ক্রমে অংশয়ু:।
তান্ত্রিকাঙ্গ বিদ্যায় শিখরাঙ্গ বিধতা— "ত এ হরিয়াবেরী
চনো বাৰ্ম্বিজায়ানিবাচঃ: কৃতেনাকপ্যায় তাং বিশ্ব গা চাপু-
চতি। শত্রং তে তুঃ মেতাবচরবাদয়: "বসতি" প্রতিবর্তকে
প্রাপ্তান বেদীতের বশুকুপেশ বালকিশোরন বিনায় গোপাস্তী বিশ্ব
রহিতঃ সত্তী গা:। প্রাণুক্ষ যঃ। 'বালকিশোরাঙ্গ: কৃতেনাক-
প্যায়া—ধরতি, এতাত্তাত্বিয়া শিখরাঙ্গ মমিষ্ঠিতাম।
তত্ত্বতিষ্ঠতায়তি— "প্রাণ: প্রধায় বঙ্গু বালিকায় ঘূর্ণার্ণ
বিশ্বকর্মাঙ্গঃ হিতীয় মূল্যাহুতীয়, স পক্ষী বিধর্ণ প্রাপ্তে
প্রাপ্ত এধিকায় দ্ধ্যাতু স বাচা।কৃত:।"—ধরতি। বালকিশোরাঙ্গাব্যঃ
একমাত্র মুখ্যয়ু:। তেনাং সম্বীতনাগ্রাব্যে বিধতে সতিঃ। তানি বাল-
কিশোরাঙ্গাব্যে প্রথম সামাজায়ানো।।
তথায় দীর্ঘ ঘটু সংখ্যা।

* "ব্যবায়মীয় পরিচর্চায় খ্যাতবিজ্ঞায়ী নামাং কাংসুবাচাতাব্যেভিঃ
বাদেবারম।"—ধরতি চারো ৩০ ২০ ১৬,১১০।। $ ৪৫ ২৫৪৫ ৪৮ ৪৯ ধৃত।
$ অধ্যয়নঃ নোযুক্তকৃত: কলিতকৃতকৃত রন্ধনাঙ্গ: বাণাঙ্গাঙ্গ: নামাঙ্গাঙ্গেবাদ সঞ্জানি মনিতানি রূপানি। প্রাপ্তবর্ম: বিধানঃ। দ্ধিতরায় নামাঙ্গাঙ্গ নূতন সংবিধান:। তা কন দ্ধিতায় সামাজায়াঙ্গ সাধারণ
মাথ সন্তানি। শতাঙ্গাঙ্গ শালকিশোরাঙ্গাঙ্গ প্রথে ধরতি। শালকিশোরাঙ্গাঙ্গেরাঙ্গাঙ্গ রূপাঙ্গাঙ্গ প্রথে ধরতি। শালকিশোরাঙ্গাঙ্গ প্রাঙ্গাঙ্গ প্রথে ধরতি। শালকিশোরাঙ্গাঙ্গ দ্ধু প্রথে ধরতি। যে মানুষ সামাজায়াঙ্গ শালকিশোরাঙ্গাঙ্গ—
ধরতি (৪.২.৪.২।) তাতীতি বালকিশোরাঙ্গাঙ্গেরাঙ্গ প্রথে ধরতি।

Digitized by Google
तानि प्रथमं 'पञ्चः' पादश्च विष्णूरे। ततो हिदीय्यक्षमा माहसा विष्णूश्च विष्णूरे। बालिवः माहसी कल्स्यो विष्णूरे। यदा पञ्चो विष्णुरू, तदानी मेलोकाविन्नू प्रगाधे एको के मेलकपदा देभात। स प्रगाधे रुपद्धयो: सम्पूर्ण 'वाचःकृतः'—रूक्षेन यशेक्षया-भिष्मीयि। त सिमं विशार्दकर्म माखाय्यन चाह—"वष्ट्‌ चुक्त्राग्नि व्यातिमयः पञ्चो विष्णूरू, व्यातिमय मर्षेर्यो, व्यातिमय ब्रह्मः। प्रगाधा नेरु चातुरुपाताळ ब्रह्मायन मेलकपद: श्रेष्ठे।"—
प्रति ( शो ५ २ १८, २० )। तेषु पञ्चसहूः प्रथमसंस्कार-हक्यय भिव माखाय्यन—

"अभि प्र व: सुराक्रम सिन्द्र मर्य यथा विधे।
धो जरिभ्नो मच्छवा पुच्छवमुः सङ्कोचेयक विष्णुति # ( १ )
गतानीसेव प्र जिगान्ति पुच्छवाय धनिः धरार्या भजाये।
गिरेम रिव प्र रसा नार्य रिपिरे द्वाशाय पुच्छवाय: # (२)"—प्रति।

हिदीय्यक्षयी कहाय सेव माखाय्यन—

"प्र सु सुते सुराक्रम मर्य यथा महिष्येय।
य: सुवर्त्ते सुवर्त्ते कायन्य वसु सहस्त्रेिष्य संभूते # ( १ )
गतानीका क्षेत्रो भज्य दुर्गावा दत्रो बिक्षयो मर्यः।
गिरिन्न सुभमाम मतवश्यु पितन्ते यदी सुता चम्फणि:। श्रेष्ठे। (२)"—प्रति।

तथ प्रथमसंस्कार भेन्यो पार्द्ध च संयोजयेत्। सम्य विष्णु:।
भज्यम् विष्णरे 'व्यातिमयः' नाम जलभियेशः। स च यदायर्मं
परिलक्ष्य प्रकाशितसर्वेष योजने वस्ति सम्भवते। प्रथमसंस्कार
प्रथमाया खच्र प्रथमपाद मुख्य हिदीय्यक्ष्य हिदीयाया मृति
( यहू ) हिदीयपादं तेन संयोजयेत्। तथादा—

#, †, †, ‡, § प्र शानेिय 'भौमः'—प्रति चनपादं माखुपृक्ते।
“सभि प्र्यः सुराग्नि भिन्दुक्ष समिश्रो मधृिः”–दृति।
हितोयसूक्ष्मः हितीयः मृचि प्रथमपाद सुङ्कः प्रथमसूक्ष्मः प्रथमायः मृचि ( यत् ) हितीयः पादः तेन संयोजः मेवेशः। तथावः—
“श्यातानोऽजः हितेऽजः पञ्चाः वुद्धः पादः मर्थः यष्ठः विदोषः”–दृति।
चतुः प्रथमसूक्ष्मः प्रथमायः मृचि हितीयः पादः सुङ्कः हितीयसूक्ष्मः हितीयः सुङ्कः ( यत् ) चतुः पादः तेन संयोजः मेवेशः। तथावः—
“यो जनिध्यो मभवः युद्धसूर्याणि सुङ्कः प्रमिन्द्रः”–दृति।
हितोयसूक्ष्मः हितीयः मृचि हितीयः पादः सुङ्कः प्रथमसूक्ष्मः प्रथमायः मृचि ( यत् ) चतुः पादः तेन संयोजः मेवेशः। तथावः—
“गिरिन्द्र सुभवः मचस्यः पिन्वेतः सवङ्केऽङ्कः विषतोऽमः”–दृति।
तथवः पद्यालिबंबः मृगः परेः प्रकाशः सम्पन्नः। तथावः प्रकाशः सम्पन्नः “इबः विश्वासं गोपिः”–दृति। देवः समेतः वञ्चवतयः। वरः समुः बाः वस्त्रसम्बन्धः। चन्द्रेऽदित वनेऽदित सुङ्कः सूर्यः स्वभावः विविधः पादः चतुः वितरणः विद्धः मृचिः।
चतुः वरः सम्पन्नः विषतः। प्रथमसूक्ष्मः प्रथमायः मृचि प्रथमसूक्ष्मः सुङ्कः हितीयः मृचि ( यत् ) चतुः पादः तेन संयोजः मेवेशः। तथावः—
“सभि प्र्यः सुराग्नि भिन्दुक्ष समिश्रो मधृिः।”
गिरिन्द्र सुभवः मचस्यः पिन्वेतः यद्वः सुङ्कः प्रमिन्द्रः”–दृति।
एवं सवः सुराग्नि समिश्रो मधृिः।
कक्कः विषतः। तथ गिरिन्द्र सुभवः मचस्यः पिन्वेतः यद्वः सुङ्कः प्रमिन्द्रः। एवं सवः सुराग्निसमिश्रो मधृिः।

* एवं विद्यार्जनः प्रचारंविद्या विद्यार्जनः प्रचारंविद्या विद्यार्जनः।
“सवः सुभवः मचस्यः पिन्वेतः यद्वः सुङ्कः प्रमिन्द्रः”–दृति। (५२४:१०)
चथ प्रगाधानेषु प्रचेषणोया एकपदा दर्शयति — "ता एताः पवेशपदार्थतिरो दशमार्ग्य एका समाभवतार्"-दृष्टि। या एकपदा रूपः प्रचेषणं, ता एताः एकपदा: पञ्चमश्चयाः। ताभु चतुर्वं एकपदा: एकवस्ते दशमार्ग्यनिरन्तरः। ॥ तथािभमार्ग्य नात्मकम्याः पानंत्याः। तािसु "रस्त्रो विषयं गोपति:"-दृष्टे धृष्यम् प्रधमा, "रस्त्रो विषयं भूण्यति:"-दृष्टे हितीया, "रस्त्रो विषयं सेतति:"-दृष्टे ठीया, "रस्त्रो विषयं रघुजति:"-दृष्टे रघुजति। पञ्चमं विषयं चतुर्वं; ध्वनेन शाक्तिसु महाकरणे सुता ॥ तथा च "रस्त्रो विषयं विराजति:"-दृष्टे राजसि । तत्रात् महाभारतान्त्याः। ता एता: पञ्च एकपदा: पञ्चमश्च प्रगाधानेषु प्रचेषितः ॥

धर्मे प्रगाधानेषु प्रचेषणोयानान्त पादान् दर्शयति — "धर्मान्तवशाराषिः माहानामानानि पदानि; तेषां वायुः सम्बित, ताराष्टि घनवेषेत्राराष्टिष्ठते"-दृष्टि। यथा पञ्चमश्च प्रगाधानेषु पञ्चमानानि विशेषदः कस्यदयानांमानानिः माहानामानानि विधाद नवनु"-दृष्टे महानामानानि माहानामानक्षरोऽविदा महानामानानि ( चौ प. ४. ) विद्विश्वेते, तेषां महानामानि मूर्तिः सांवद्धाष्ट्रायाराषिः पदानि "प्रबृत्तिः प्रवेताया"-दृष्टेवात्शी ब्राह्मणी यानि सक्ति, तेषां मध्ये याचकि: ब्राह्मणे: पादेवविशेषेन प्रगाधानेषु प्रचेषण: सम्बित, ताराष्ट्याराषिः पदानि महानामानानि माहानामानानि "नान्ततिः" म प्रचेषित इति।
एवं पश्च: ध्याने प्रत्येकवीय सम्बिधायावेषेच्यो विहरूने प्रत्येक- 
वीच्यं दृष्यति—"चन्द्रावेषेच्यो विहरत-काहेवेळापदाः: असेतु; 
तानि कैवण्डावरणी मानानमनानि पदानि"—प्रति। यथा 
पश्चि विहरूने प्रवासाते प्रत्येकः, एव मर्याद्यो विहरूनेंपि 
योजनीयम्।

ताहाक्यो विहरूनेंपि प्रत्येकं विघ्ने—"चन्द्र घटक्यो विहरत- 
काहेवेळापदाः: असेतु; तानि कैवण्डावरणी मानानमनानि 
पदानि"—प्रति। पृष्ठविशेषाय प्रत्येकः।

वधुमां पश्चि विशेष घटक्यं प्रति दृष्यत्वन्येष विविधं विहर 
रणम्, तत्रेति प्रत्येकत:—"स यथार्थम् वदु वालक्षिवाणिं सूक्ष्मिन 
विहरति, प्राणम् तत्त्वं च विहरति; यदू हदितीयं, वयु 
तपस्विन विहरति; यदू दहीरं, बोधि च तपास्मार्ण च विहरति; 
ततःपमां विधाने काम चपासो वचे वालक्ष्वाणिसुपासो वाचः 
वेद पर्वदाया मुपासः प्राणव्रताम्"—प्रति। "यस्मिनः कारणपता 'प्रवम' 
पथने पश्चि वालक्षिवाणिं घट सूक्ष्मिन विहृतीतिः यदवसः, 
तेन प्रथने पश्चि विहरूने प्राश्च वाष्ठं 'विहरति' भैये- 
विविधोति। हदितीय्यांचि पर्वदाये विहरूने पर्वदाये सत्वमोऽस्मिनी 
कारणम्। ततोपययांचि घटक्यो विहरूने श्रोते हदितीय्यांबिहानार 
सिंहीकारणम्। 'तत्' तथा तस्मिन विहरूने यः 'कामः' प्रव- 
विवेषः; स 'चप्ऩम्' प्रासो भवति। तथा वालक्षिवाणि 
बालविष्बाणु यः कामः, सोऽपि प्रासो। तथा वालक्षिवाणि 
बालविष्बाणु यः कामः, सोऽपि प्रासो। तथा प्रथावागार्हीः कृतसंग विहरूने यः 
कामः, सोऽपि प्रासो भवति।

चतुर्गय्यांचे विधार मकरेश १वषापाठ श्याममं विहरते—
"विष्णुदत्तानीव चतुर्भ्रम प्रागवाचार्यसंति; पशुवा वे प्रागवा, पशुवा सत्वेषे।" दृष्टः। प्रागवाचार्य पशुप्राप्तिसेवत्वात् पशुवा दृष्टः।

विहर्षसंवन्दनवदवापेक्षपदार्थेरिप्रग्रस्तो निबिधति—"नानेकापदां वावधायाद"—दृष्टः। एकपदायाः प्रचये प्रागवाचार्ययुक्तं मधे अवधानं स्यात्, तथा कुञ्जनात्।

तत्तत्रेषु वाच्युर्दयति—"यद्वेदावां वावधायाद, वाचःः कूटेन यज्ञसानात् पशुवा विष्णूवाचः। य एव तत्र ब्रूयादः, वाचः कूटेन यज्ञसानात्षुविष्णूवाचः। येन सवरित ग्रहणं तथा स्यात्।" दृष्टः। यदि 'प्रत' चतुर्घोषिये एकपदार्थवधानं कुञ्जनात्, तदनीः वाचः कूटेन एकपदार्थहितप्रकरणेन वाचः यूवे विष्णुवाचः। पशुवा यज्ञसानात्षु 'विष्णूवाचः' निजः भविष्यवाचः। एवं शर्ते योः कोष्ठपि विशिष्टं सभागचाः 'एवं' वंशितार तत्र वाचस्यात् वाचः ब्रूयादः अपेक्षे। कोष्ठपि स्वयं शर्तं बोधितोविशिष्टे—ः हे स्वर्गविशिष्टे। लं वाचः कूटेन वाचः यज्ञसानात् पशुवा 'विष्णूवाचः' निजः साधू विष्णूविशिष्टे। 'एवं' यज्ञसानात् 'योग्यः' पशुवा शर्तितम् 'चक्र' ज्यादांनासिति। तदानीः 'अवधानं पशुवा तथा स्यात्' पशुवारित एव स्यात्।

विपचे वाच्युर्दस्त्वा स्यात् सुपरसंहरिति—"ताभास्तु तत्रेकपदां न वावधायाद"—दृष्टः।

वाणिज्यानां परर्षेकृत विष्णू वनुका वा वनुका नवविशिष्टोः समाद्यस्तं स्वयं: चूःस्योः। शिवेश्वर ज्ञानेन पदार्थभंजनं निधेन्ते—"हरिवावेरे भूत्ते पर्यायः"
काते, स एव तयोऽविचारः”–श्र्वत्। येषे उष्याचे चूम्ने, ते विप- 
यक्ष्येऽदित्। न तु विषयेत्। चषम्वस नूत मादी पठिला पवात् 
समस्य पाठो विपर्योः। ‘तयोः’ हयो: सूत्रयोः: (सं॰ ५६. ह ५२. 
५६.।) ‘स’ एव विपर्योऽस्त स एव विपायास्ताय एव विश्वास्तायीः। 

शिक्षणामर्यः श्लोनोऽनुम् प्रशंसितः”–तद्येऽत्तकौवऽयाय सर्ध- 
पोःक्रिः श्रवः; स द्वौवः। भूविधानं यज्ञमानं पशुपुरं पर्यायेऽक्ष 
सकनिधा च मा मागसिद्धकी त। तस्य ह यथा महाम ज्ञातिक एवं निनयः; 
तद्येऽत्तवश्लोनोऽनुम् प्रशंसितः”– 
श्रवत्। ‘श्रीवलोऽक्षमः कवियशस्माः’, तस्य वरसा युक्त: ‘सांप्’ 
–द्वेऽत्ठामाकः कवियः, ‘तद्येऽत्ठ’ शिक्षणसं प्रशंसस् च। 
शर्ताना- 
दूहोऽभे सुवचा,– पद मणिन्द्र श्रीवलोऽक्षमे यज्ञमाने ‘भूवि- 
धान’ चतुषर्गणेन प्रभृतानं पशुपुरं ‘पर्यायेऽक्ष’ परितः: सम्भार्तिव- 
वानम्। तस्माद ‘सकनिधा च’ चेष्टा एव पवातो सा माग- 
सिद्धम्। ततः: श्रीवलोऽक्षम: यथा ‘सकनिधा ज्ञातिक’ 
होऽद्वेश्यऽहान्याभ्यो दिवसां दसवान, भयानि शिक्षणस्य होऽ 
ोऽक्षमायपि बद्रीं उत्तमा: गा: दिवसालेन निनयः। तत्क्र- 
देयोऽनुम् प्रश्न भोको धसावानं परसरोऽक्ष मर्यादानम्ब 
तस्माद ‘परसरोऽनुम्’ श्रीवलोऽक्षम्। ॥ ५ ॥

इति श्रीमहायात्मकायै विविधते माधवीये वेदार्थप्रकाशे 
ऐतरेयन्यायस्य शब्दपद्विकायाय चतुर्वाेणे
(एकोऽहकिश्राव्ये) पदम: कथा: ॥ ५ (२४) ॥

---
दूरोष्णं रोषितं तस्योऽतं ब्राह्मणं मैण्ड्रे पशुकां-सख्य रोझे वैदन्ता वे पशवल्लभागतं ब्राह्मणगतं वे पशवल्लभमहारुपुं खानुश्चित्वेवत तता पशुवे यज्ञ-मानं प्रतिष्ठापयति वरी रोहितमहारुपुं च ब्राह्मणं चेन्द्रावर्धः प्रतिष्ठाकासख रोहित्तेवदसु देवता वा एषा होचेत्यातिशा यदेन्द्रावर्धा तदेन्द्रस्याया मेव प्रतिष्ठायं सन्तः प्रतिष्ठापयति 'यदेवैन्द्रावर्धाश्रयं एषा ह वा वृत्त निविन्निविदा वे कामा भाष्यंसे संबंधे दूरोष्णं रोहितं सीपरेन संबंधेदूरोष्णं एन्द्रावर्धः काम उपासः सीपरेन'। (२५)।

विश्वासन संभवाय अंशसाकार संभवाय—"दूरोष्णं रोहितं, तस्योऽतं ब्राह्मणं"—वृत्त। दुःश्च: रोहितं सुचारणं यष्म अंशसाकारं, तत् 'दूरोष्णं', ततु 'रोहितं' ग्रंथे दिल्लिभं। 'तस्य' दूरोष्णं विश्वायं ब्राह्मणं पूर्वं सेव विश्वेद:प्रसस्ते "पाहूय दूरोष्णम्"-पद्यवाक्यविषिदितं। प्रता एव पूर्ववशायं पादः—

"संगम वे लोक ऐतिहाद पुरवं विश्वकन्ते वरी। दूरोष्णमस्त्राकारं मांसुचारणं वे सकुतुम। संतर्प मंसवती दूरोष्ण मितीरितम्"—वृत्त।
संस्कृतं पदम्, भौर्तकेशं, निपथं, कक्षं ज्ज्वानम्,
पुनर्पि विपय, पर्वर्त्यं, पच्छ दत्त समि: प्रकारें: पश्चादं स्वितति दूरोवर्षम्।

tदेवतात् 'पूृथि' तार्क्ष्यानं भिन्नितत्मा, इदानीः फलविवेशयः ऐस्त्रे सूक्षे तद्रुद: विहसी—"ऐस्त्रे पश्चाद-कामार्थ रोहित्डेशर्ववै पश्चादः"—ह्राति।

रूपर्यनिवसः कविकिन्तु सूक्षे पश्चादिवर्षं दूरोवर्षं 'रोहित' धन्येत्।

तर्क्षान् सूक्षे कविकिन्तु विधसी—"तथ्यागार्त खामागार्ता वेपश्चादः"—ह्राति।

गोमाहरप्रथमः गणना पश्चाद् मानितत्वात् मेव 'तत्' सूक्षे 'जागतम्।

तत्त्ववृत्तः कविकिन्तु विधसी—"तथ्यागार्तान्त खामागार्तान्त भूवित्त्वे-येव तत्त्वपश्चादन्त यज्ञामार्थं प्रतिपाद्यति।"—ह्राति।

हिविभि सूक्षे चुप्र्क महचस्य प्रतिपाद्यति—"तिरं बुद्धसुवेशयिवयावः महासुवेशयाः"—ह्राति (२. २. २. ५.)

महासुवेशयां प्रवृत्तसन्धि-क्षमः—"दशमेवताया परविं महासुवेशयां विदुर्वृद्धा:।"—ह्राति।

तैं महासुवेशयां 'भूवित्त्वे' पल्लवत्तवर्धितवेष्वं पश्चादन्त महामायूपितियां प्रतिपाद्यति।

विविधां सूक्षविवेशयथि दर्म्यंति—"बरी रोहित्डेशप्रावृत्तं स जागतयश।"—ह्राति।

बरीवस विविधि भवहनं, तैं दृष्टं सूक्षे सपि वेश्यादिनाननोते।

तर्क्षान् सूक्षे 'रोहित्त' दूरोवर्षं धन्येत्। "प्रति तें महचस्यः"—ह्रातिदिकं (सू १०. ५४.)

तस्मान धन्याधिकार्याः सूक्षं, जागतीक्षयद्विः।

० "प्रति: विविधविद्यम् पश्चाद्विद्यम् पारस्थुविद्यम् पश्चाद्रः पश्चादरः दूरोवर्षम्।"—ह्राति २० प्रो २. १५, १५।

१ २ माहो १५४४, ४, ६, ६, द्रढःम्।

२ माहो ११५५-१२०५ सीमाधर्मवर्त, तथ १४४५ द्रढःम्।
पञ्चासंहिता | ४ | ८

पञ्चासंहिता सूक्ष्मतां विध्वे — "ऐन्द्राववशे प्रतिठाकामस्वैरेष्टित्वेवता वा एव श्रीज्ञरत्निष्ठा यद्यवववशा; तदेनखऽया समत: प्रतिठापयती"—दृश्या। यथा पञ्चासंहिता समर्पयंपरं
वाक्यस्य दूरोंश्रवस्य प्राक्कल्प्ये रोहितू। तथेव प्रतिठाकामसङ्ग्रहावस्य रक्षष्णकथा स्रोतेः पंबित। यस्तः सुमन्त्रावववस्य केहकथा क्रिया ‘होता’; एवं च जैरते वात्सया ‘परस्तिश्च’ दूरोंश्रवस्य रुपवस्यमाणिक्यु्काता।

यथा दूरोंश्रवशा, याचनिते श्रेष्ठः। "दूरोंश्रवशा सधुकतमस्वयं”—
दृश्यात् (सं ६, ६८, ११२) याचन्यात् दूरोंश्रवस्य रुपवस्यकालात् समाने
रिद्यूरोंश्रवस्यः। तथा घरि ‘इद्ध’ दूरोंश्रवं ‘खाया श्रेष्ठ प्रतिध्याय’ खोजितित्रया श्रेष्ठ समाति ‘प्रस्त:’ यथालेप प्रतिठापयति।

पुनर्वपि सूत्र प्रस्तुति — "यदैवेद्यववववशः एव च वा भग
निविधविदा वै काम्या चाम्यादेति, स यदैवेद्यवववशे रोहितू, सीपेः रोहेद्रुपाम प्राचरবशे काम चाम्याय: सीपेः”—दृश्यात्। ‘यदृ’
वल्कात् कार्ययैद्यवववशे सुस्ते दूरोंश्रवं रोहितू, तथावत् खाया
श्रेष्ठ प्रतिध्यायायायीति पूर्वत्तान्यः। यथा प्राचरवववशे सुस्ते दूरोंश्रवं
सिद्धव यदृचि, एवम् दूरोंश्रवं क्रिया भग ‘निविद्व’ [द्वादशवोक
सुस्ते दूरोंश्रवः] निविद्वायोः। तस्मात् दूरोंश्रवस्तु पुष्पया ‘निविद्वा’
स्यथैं काम्या: चाम्याति। ‘सीपेः’ सुस्ते दूरोंश्रवं रोहेद्रुपाति पचा-
ववश्चात्। खिलेदुष् समाभावतम् “प्राचर्य वां भागवियायानि”—दृश्या

* "यथा यदैवेद्यववववशः एव च वा भग
निविधविदा वै काम्या चाम्यादेति”—दृश्यात् शतो माता
७०. ७०। १। “दूरोंश्रवस्तु प्रवचोपाध्येय परिश्रित खिलेदुष् निविद्वि प्रिंकल्पम्”—दृश्यात्
शतो माता ७०. ७०। १। ७०। माता।

† सुप्रसिद्धार्थशास्त्रितास्मृत्त पुष्प प्राचरिक्येक्ष्म संकादास।
(सन ० ५. ५५. ) सूर्य सौपर्षम्; "इसानि वेदि समर्च सौपर्ष
खेलांक ग्रिंदु"—हरित। यहा "प्र धारा यन्त्रिति ( ख्रोर ४ १२. १४ ) ग्रंथोऽस्मि सौपर्षम्। एतेराधवि सौपर्ष
वा तुरितस्यगतंत्रसनेन तनोऽयुग य: कामः सर्वाभिवि: सः 'वपासः' प्रायः भवति।

हरित योमक्षयाधारायिनिः माधवीये वेदार्थप्रकाशः
एतरेयाराजस्य भवन्ति यवावायाये
(एकोनित्रियाये) नवमः खण्डः। ८ (२४)।।

|| चन्द्र दिनमः। खण्डः।||

तदराहः संघंस्येत् चेष्टे धारान् न संघंस्येत् ग्रंथं
संघंस्येति वहाः। कथ मन्येवदसु संघंस्येत् कथ मन्येव
न संघंस्येति वहाः। खल्लावु नवें संघंस्येत् खर्गीः वे लोकः
ग्रंथ महरसमायी वे खर्गीः लोकः काश्वे खर्गी लोके
समेतीति स यज्ञंस्येत्रमानं तरक्कार्यं यन्य
संघंस्येति ॥ + तरक्कार्यं लोकश्रूपं तेषाः संघं
सेद् यदेव न संघंस्येति ॥ + चाल्मवे वे शोत्रियः प्रायं
वालिच्छल्यः स यज्ञंस्येत्रमानं देवताभ्यं यज्ञमानाखः
मायान्न्य ग्राम्मान् थीयाद्य एनं तथ बृहद्वात्तथ्याभ्यं देवताभ्यं
यज्ञमानाखः मायान्न्य व्याग्यावाय एनं हर्षतीति

|| वालिच्छल्याये शीविनिपायेः || शतादृशः ७०. ४. २४. १०. ॥

+ "सति" क, ग, च, च।
गंगात्या भाल्प्राण संगस्तेत् स यदीचेताश्चसंवि
वालखिल्या हनु पुरस्तान्दूरोहिण्या संशसंनावति
नो एव तथाशा सिमास्तेत् वदि द्वेष्यम एव विन्दुपरि-
ष्ठरोहिण्यस्वायिः बहुनि शतानि शंसेश्वायो तत्र
कामाय तथा कुर्याधिवेत तत्तुपासं मैन्द्रो वालखिल्या-
त्सां दार्शानारः पद्धाति 'तथा स काम उपायो
य ऐन्द्रे जागते।' षेण्ड मैन्द्रावर्ष सूत्त मैन्द्रावर्षी
परिधानीया।' तथावन संगस्तेस्वाद्रार्थया वाय लोप
मेवं श्वासं विद्वत्ता वालखिल्या: शश्वते विद्वत्ता-
लोऽचा भविष्यतः द्रवति विद्वत्ता मिति ब्राह्मद्वारा-
भरेश्व सद्याचार भविष्यति तद्दाःथयया वाय श्वासं
मेवं यात्रा तिष्ठो देवता: शश्वते समिविन्द्रो वशी
इत्येन्द्रावर्षया यज्ञस्य कथ मधिनजन्मारितः द्रवति
यो वा भवनि: स वशस्यत्येदार्थिष्ठिराशु०! यमै वशस्यो
जात्से यज्ञति तद्दवैन्द्रावर्षया यज्ञादेव
तेनामधिनजन्मारितो समज्ञाति।। १० (२६) ॥

॥ भवजयवाडाध्याये पथपृष्ठकामाय च वधार्णमव्यायः || ॥

भव विष्णु विवार शुभाविष्यति—'तदाह: शंसेत् वचे
रसक्षेत्य न शंसेश्व! द्रवति!'—द्रवति। 'तस्स' त्य शीर्षः सूक्ष्मे दूरोहिणे
बहुं स्तन पशादु ब्राह्मवादिणो विवार माहुः। यश्वीकार्यिकाहि
तदूः स्मन्नीयायाती सन्ति, तामया धरोहरी भताली: सबूय यिं
असेतु, बिं वा सबूय न असेद्विति विचारः। मृतिविचारार्थाः।

तत्र प्रथम पचस दृश्यति—"संसर्गसदिच्याहुः"—इति। सबूय यिं
असेद्वितिवें वेदिच्याविज्ञा उक्ताहुः। तत्तस्यपति पुष्चति—
"कायम्?"—इति। इतर माह—"पथेश्वर्य संसर्गविति, काच मया न संसर्गसदिच्याहुः"—�ति। इतरेऽभु पशुस्वर्य मैत्रेयवर्षः सबूय यिं
असेतु। तथा सवध असांस्कारिक अर्थ न संसर्गवेंत्। तत्परी-
वानि न युक्तः। किमु तद्युगान सेव युक्त निमितकः। पचसः।

पवश्चर दृश्यति—"पशो उक्ताहुःनवं संसर्गसदिच्याहुः"—इति।
पवश्चरसंसर्गसदिच्याय च सबूय यिं संसर्गसदिच्याय मातुपरे कायमया।

तत्तस्यपति माह—"स्मार्न वे लोकः चच महरससमायी वे
स्मार्न लोकः: कविवृ लोकः लोकेवतीति; च यत् संसर्गसदिच्याय तत्संगद्युः यत् संसर्गसदिच्याय च तस्माय लोकास्य दृष्टः; तस्माय संसर्गसदिच्याय न संगद्युः"—इति। यद्दद्वृ च च महः, तद्दद्वृ
स्मार्न लोकः एव; प्रयोगवाष्ठुः उक्तान्गलात्। तदेवसमायी-
कांतिना सा तिरः। वाच्यं: सम्मूते: ‘पतन्’ गमुः योक्ष्यः
समायी। ["दुस्चर्यानी"—दुस्चर्यानीतिर तस्माय निश्चयः।] चञ्चला
विद्विता। बहुगुणेन मयाः: ‘समायी’; ताद्वाय बि स्मार्न
लोकः; ‘कविवृ’ पुष्पकावः स्मार्न लोकः ‘समेतिः’ समृतीविशेषः भोग
प्रारोहति, न तू सर्चः; स्मार्निताः: पुष्पकाकुशीलंलात्। एवं सति
मैत्रेयवर्षो यद्य परेकातीन्द्रियनिर्णायच्याय च चावल सम्बूय यिं
संगद्युः। तदादेव मीराहः संगद्यु युपः च महारितिरेर्पितः: समार्न
कुरुः। नेतु गमनीयाना निमितकः यिं संसर्गसदिच्याय। च। वाच
तद्वृ दीर्घेन यद्य परेकातीन्द्रियनिर्णायच्याय च सायमं सति: [पुजारघो ब्रूतः।] 'ततः' परद-
संभाषनं शर्माकोशल्पात् पुजयम्; तत्कालं संम्भुवं न संप्रेसेत्।
न संप्रेसतीति वदेवाति, तदेवातिपूजयम्। पुजार्थं मुखः।

इति हिन्दलीये युगपाते युगर्म प्रथमपरे दोवादार मात्र—
“प्राशा वेद स्तोत्रियं प्राणायाम् वालिकायिन्याः स वयः संम्बेदेतार्थं देवार्थाः यज्ञमानवं प्राणायामीयाद् य एवं तद्र बृहदेतार्थाः देवार्थाः यज्ञमानवं प्राणायाम् अन्य हास्यतीति गृह्यतथा
स्त्रात्; तद्राचं संप्रेसेत्”-इति। भवं सन्यसनवादी प्रर्थवः—
किं वालिकायिन्याः पूर्वं मेलावचित्सक अंशसं, किं वोपारिताः।
इति। तद्र प्रथमपरे दूषण सुधरते,— योक्तः सर्वा यिङ्खांस्यने
“स्तोलियः” सासावधिया स्तोलियार्घुसतुम्बोदिक्ष्टा, शोचयम्
“अशास्वे” जीवाधानीय एव। “वालिकायिन्या” नरः प्राणायामीयाः।
तथा चति “या,” मेलावचित्सक यद्र् “संप्रेसेत्” तद्रानीम्
“प्रश्रामु” इतार्थवेदेतार्थाः “यज्ञमानवं” स्तोलियार्घाणीयास्य
“प्राणायाम्” वालिकायिन्यामाणा “मेलाया” विगतानू द्वारा, इत्यादि वेदी यज्ञमानवं प्राणायाम् विनायक्येताम्। एवं सति
“या” खासियं मेलावचित्सक विरोधी समागलं “एन” मेलावचित्सक
“तथा” तत्त्वं संप्रेसेते “सुभागु” प्रयेत्। बेन प्रक्षतेति, तदृशवते
—“प्रश्रामु” इतार्थवेदेतार्थाः यज्ञमानवं प्राणायाम् मेलावचित्सको तद्रानीम्
यज्ञमानवं वा “हास्यतीति” परिब्रह्मजतोति। तद्रानीम् तस्य
शाचेन “श्रामु” चर्यां तथा “श्रायाम्” प्राणायामचित्तों वज्रेत्। तद्राचं
मेलावचित्सको न संप्रेसेत्।

एवं वालिकायिन्याः पूर्वं चंसं दोष मध्यतमवोषेः यष्टियत्
संप्रेसेते दोष मात्र— “स यद्रात्तांश्चतिर् वालिकायिन्या हस्त पुर-
स्तापूरीष्यं संयंसानैति, नो एव तस्थाया मियातः”—द्रति।“यः’
मेत्रावस्थं यद् मनस्यंक्ष ‘द्रेवेत’ विचारवेत्। वचन मिति,
तदुपि—‘वालिखिष्यः’ पत्त्वादु:साधा:।, चहन् ‘चर्यायिन्’
प्रविज्ञाविनिज्जः, ‘हन’ मधाह्यं सम्भवः; द्रतः परं दूरोद्धवस्य
प्रक्षात् ऐकाषिकं सम्भू मंसानैति । तद्राती तस्व शंसनेन
पूर्ववत् प्रार्थिवोपक्षेपोत्मात् ‘तस्व’ पधिसार्था मयि ‘नो एवेयार्’
सर्वं न म प्राप्यावैदेव; मानसो विचारकर्यिपि न कस्यम्;
दूरे तत्त्थंशंन सिवायः।

प्रदातृ खानशिविशेष तस्यशंसन मानकीकरोति—“ते वर्धे
दर्यं एव विन्दूपरिषाध्रुवो दूरोद्धवस्यार्यापि वद्धुर्णि गतानि श्रंशेवासो
तक्षामाय तथा कुर्याँदृश्यू तदुपालम्”—द्रति। तेन मेत्रावस्थं यद्रि
‘दर्यं एव विदेश’ गर्विनवां समेत [ पत्त्वादु:संसेन सिवाय नाम
मधिचित्रं, बिच नाम मया गंशित सम्भव मिशिलेताहो दर्ये: ]
तद्राती तस्व मेत्रावस्थेवीयुक्तु तस्यस्यरे दूरोद्धवस्यापरिषाध्रुव
वहूमयि यशोऽाङ्ग गतानि श्रंशेत्। शक्षेव तद्राती गंशनस्या
जुषा। ‘यथो’ यशेव फळस्य वाकायं प्रायस्ये ‘तदु’ बहुविधे
शंसनम् ‘चर्येव’ खाने तथा कुर्यात्, ‘तस्व’ फळस्य ‘वधास’
प्रायं भवति। एवं तांदेवाकाषिकानां चूकाना स्मश्यनं शंस्यनं
वेति पचयन मय्यमिवितं भवति।

तथा रक्षाशंसन मानकीज्ञे, कस्य वा निविद्यष? इत्यपेष्या
सुस्थं विविष द्वियंति—“ऐक्ष्म्यो वालिखिष्यास्तर्य राजाभि
करापि पदानि; तत्र व काम पधासो य ऐक्ष्म्ये जागते घेरें
मेत्रावस्थं लक्ष मेत्रावश्चिकं परिषाधिनीया; तस्थायं शंस्यनेव”—
द्रति। “चर्येश्व धृतस्य”—द्वारादिकम् ( सं० २. ५६६.), यहिण्येवि
পঞ্চরথিকার তরেতনিকাজল যত্নকারীম্‌ “চা রাজানি” 
-দ্রতি ( সঃ ৩.৫২ )। পঞ্চরথিকার বিজ্ঞানধী, তদতদন্তে। 
তারা সমে তাহি। হাতাঘাতষ্ঠানি। “পদাসি” পাদ ভিনানে, 
ছাড়ি-সতোষনারায়ণে প্রাপ্তচে হস্তমার্জিতে তীক্ষ। 
হাতাঘাতষ্ঠানি। সতোষনারায়ণে চাষ পাদে হাতাঘাতষ্ঠানি। 
তবম পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
এবং সুতোষনারায়ণে জানি। “বর্ণবোধুৎস্মৃতি”-কায়িতে ছুট্টি। 
কামো প্রেক্ষিতঃ, 
কামঃ “তত্ত্ব সতোষনারায়ণে কানালকানণে হাতাঘাতষ্ঠানির প্রাঙ্গণ।” 
কামো ব্যবহার তাহি। তাহীয় স্বতন্ত্র তামিলতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাম। 
চাষ পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
ধ্যান রাজানারিতি নিব বিজ্ঞানধী, 
প্রাপ্তচে হস্তমার্জিতে। “চা রাজানি।” 
নিব সুতোষনারায়ণে কামো প্রেক্ষিতঃ। 
যত রাজানারিতি নিব বিজ্ঞানধী নির্দেশ। 
চাষ পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
ধ্যান রাজানারিতি নিব। 
চাষ পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
ধ্যান রাজানারিতি নিব। 
চাষ পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
ধ্যান রাজানারিতি নিব। 
চাষ পাদাসি মন্তস্বাত্মর্যায় আগত মন্ত। 
ধ্যান রাজানারিতি নিব।
रेख हादशाहर सिद्धि”-द्रति। “पनेल लं का पलामः”-रखा-
दिनु हिंदाशु शामगा: सुवने ८। तत्र शाखा: पादा शाहफरा;-
हितीया: पादा हादशाहरा; एवं तत्र कद्रो विद्युत मिहुनारं-
श्वायत्र्१।

चच श्रवः सुप्तची याच्यां छोब सुहाययत—“तद्धा-
हुयथा वाव श्रवः सुप्त बाब्य याच्या; तिस्रो देवता: श्रवःको संति-
रिस्रो वदसद स्वयंद्राब्ब्रह्म वशसद, काब ममग्नमारित द्रति”-
द्रति। ‘तत्’ तत्र श्रवःयाच्यां ऋषय मधु:। श्रवः तद्नौः
याच्यायां साह्रय मपेंतम्। श्रवः तत्र तिस्रो देवता: श्रवःको,
— परिमित्रेण वधर्मवति। तत्र स्तोत्रवाद्याभ्योरकितेवता,
वाचकिंगामत्रेण देवता, “भा वं राजानी”–द्रति सूक्ष्म (सं) ७.
५५) पद्रो वदसद। एवं वशसद याच्यां सत्य देवतायां
मोर्षतमु, ततु नाशिः; “इश्वरवासा ममग्नमारिता”–द्रति-
याच्याया सिळ्ट्रवव्योव्योक्षायोग्योपित प्रति पारितवेराय: परिमी-
ङ्कवात्। चच मालिक: “हस्तकारित:” पाररको भवेदिति शोयम्
तथोतर माह—“वो वा चोमि: स वर्षवादकेताधिका-
शिषाः,—ल मने ववचो बायसे शदिति; तथाक्रमाधारसद वशसद;-
तेनामितारिता ममग्नमारित:”–द्रति। चर्बिवव्योक्षायांकेताधिके
नाशिः; पर्यर्थ मतिष्ठिव्याश्चालोप्यारात्। ‘तत्’ एकालम्

• “चचर लं न”–द्रति च, “सं का शोरिष्टिक”–द्रेका (सं ५. २४. १, २३५.),
एवं भिक्षोती सोपतमुस: सोविया: (सं ५ वा ५, १२.)। चच वे शामको चारिते
(को मा ५. २, २१; १२. २, ४४.)। तथोतर “आयु:” नाम दुर्गारापण, चमरं ‘व्याख्या-
साहरीयं’ तस्बाहि द्रति विधियं:। इस धतु गुरुवेदो ववशायं “गुरुहि भविषि”–र्गादि दिनि
तेनामिन्या (ताल मा ५. २, १२. ४, ४,।)।
‘क्रिान्या’ संक्षेपायुयतम्। “ल सम्भौ”-हङ्कादित्वा सम्भौ। (सं ५ २ १ ७)। हें चवने लं वशस्या भूया ‘जायसे’ प्रायुष्मतीयति मन्तवः। तथा स्रवेन्द्रावहः जयतीयति यदेवान्सि, ‘तेन’ चवने-वशवे् एवामः भवत्वा, प्रयो नस्मी: ‘पनरसितः’ परिष्करः। सच्चासीयत्वमायसारः। १०।

dत्ति श्रीमायाघातविनिविते माधवोऽवेदार्थप्रकाशे
ङ्कांश्यात्त्र प्रकाशे मधवोऽवेदार्थप्रकाशे
(एकोनविमुक्ति) द्रमः खऽकः। १०। २४।

वेदार्थस्य प्रकाशस्य तको चाहि निवारयन्।
पुमायांतुरू देयादू विबातितेष्वंशकः।

dत्ति श्रीमायाघातिरायप्रकाशयेदिकामार्ग्यप्रवर्तकः-
श्रीवीरवक्ष्मुपालसामाःप्रायंगाधिवाचार्यश्चे.
समवायार्थाणिष्ठ विनिविते माधवोऽवेदार्थप्रकाशे
ङ्कांश्यात्त्र प्रकाशे मधवोऽवेदार्थप्रकाशे
ङ्काः १०। ११। अति।

...
॥ चय पञ्चमाध्यायः ॥

(त्र)

॥ पञ्च प्रथमः खण्डः ॥

॥ अः॥ शिल्पानि शंसनि टेवशिल्पान्येतेत्रां वे शिल्पानं मनुकातीह शिल्प सविंगम्यते ॥ इस्ती कांसो वासों द्रिष्टव्य मय्यवस्तरियः शिल्पं शिल्पं 
हाशिकाप्रभिग्यते य एवं वेदं यद्रेव शिल्पानीं॥
उपरसंस्कृतिवर्त्व शिल्पानि हन्तोमयं वा एते
यज्ञमनं यज्ञमानं शस्त्र संस्कृते नाभानेरिष्टं शंसति 
रतो वै नाभानेरिष्टों रेतस्तत्स सिद्धं त मनविहारं 
शंसवनीक्षं वै रतो गुद्दा योन्यां सिच्ये स रतो 
सिष्यो भवति छया रित: सम्भ्रमानो निष्क्रियदति 
रेत: समृद्धा एवं तं स नारायंशं शंसति प्रजा वै 
नरो वाकं शंसं प्रजाबेव तह्यां दृढार्थः ताहा- 
दिमा: प्रजा वद्वरो जायन्ते तं हैको पुर्काखंस्कं 
पुर्काखं द्वायतना वागिनि वद्वरूपरिशिष्टं उप- 
रिशिष्टायतना वागिनि वद्वरू मध्य एव शंसेनौ 
मध्यायतना वा दृयं वागुपरिशिष्टेश्वरायोपरि-
द्वान्मेदीयसोऽसं वा दृष्टं वांगं होता रेतोभूतं सिद्धा
भैरवसबाय सम्यक्लेक्तक्षरं तं प्राप्तानु कल्याणे
वहति ॥ १ (२०) ॥

स्निहित्यसापुष्पत्ति सम्प्रताय प्रकाशिका।
विल्लुभोजसवाहीनसुतिमोको शिखस्व वर्णितम॥
पव प्रकाशब्रह्म श्रेष्ठनिन्त शिखानामकावी गामाद्विविधते—
"शिखानी परमस्मिति"—प्रति ॥

शिखानं वैकरिकरिग्रन्थं प्रयंतित—"श्रैवशिखाबोधेतां है
शिखागि मनुष्टतं दिन्तं मधिमग्मते, हस्ती कंसो वालो
हिरण्य सम्बहारायं: शिखाम्"—प्रति । शिखावधस पार्ष्यकारं
कामे भूते । तत्र शिखं दिविधम्—श्रैवशिखं मातुरशिखस्वेति ।
नामानेदिक्षेतर्नि यानि शिखानि दशनि, तात्र देवानि प्रीति-
हेतुवात्स्वप्नियानीयुक्ते । 'श्रैवशाल' एव श्रैवशिखानाम सनु
ञ्चितं भक्तगुप्तम् ‘इह मनुष्टयोऽस्मि शिखम् ‘भगिमद्ध’ प्रति
यति । श्रैवशालादिनान् तदेवोद्धारिते । लोके शिखिन: कसमतारः
ब्रह्मवांदिमिः ब्रह्मवधस मारां निर्मितीति । तथाय: शिखिनः
‘बांश’ द्विचारित निर्मितये । चपरेवसो विविक्तं निर्मितये ।
धेये: द्विचारिभव चक्रमुक्तादि निर्मितये । चपरेवसाधरारायो
निर्मितये । गहुभास्वभास्व सुतान्त: स्थतरजाति । तदुपस्तो रबो
वर्तरतीर्थः । तदेवेकारं मकानिसर्वग्न्यमां मातुरशिखस्व मैत्य
द्रश्या नामाेदिक्षेतर्नि ‘शिखम्’ शार्यकारं भस्मि निष्ठेतथम् ॥

* नामविष्कार संग्रहानि सत्य प्रायः ज्ञाते: शिखम् सम्बितम् (१४२—२५५. २०) ॥
वेदमण्डित—"शिख्र चालंजिविगमयते य एवं वेद"—द्रित। "चक्रित वेदिति 'शिख्र' कौमश नानाविचं प्राप्यं।

सागुःप्रकाशते विश्वासं पूज्यत सर्वयत—"यदेव
शिख्रानि"—द्रित। यदानामप्रेमजादृश्यापि शिख्रवस्थापिनि,
तजार शुव्यांबराचिर्द्वय युक्तानोक्तःः

प्रवाराम्बरेच शिख्रपणी प्रमुखति—"चालास्थःक्रितवाय
शिख्रायं हन्दौमय वा एतैवज्ज्ञान ढांगाम शास्त्राम गंधुस्थये—द्रित।

श्रवणार्थात् नामानेद्रिथादिश्वयापि 'शास्त्राम शास्त्राम: संस्करणाः।
तशान्तेऽत्िेवज्ज्ञानो जीवायामान 'हन्दौमयं
बेदमयो यथा भवति तथा संक्षुष्ये

होतु: शिख्रं विधि—"नामानेद्रिथं मांसति"—द्रित।

नामानेद्रिथात्सेन मण्डपोषा दृष्टं "दृढ मिला"—द्रितादि चूहूं
'नामानेद्रिथम' (स० १००११११२७।) तथोत्तर चूहेतुः

तत् प्रमुखति—"रत्ने वै नामानेद्रिथो रेतस्यक्ष्ययति"—
द्रित। एते: चर्यव्यज्ञानसामासमस्याः बेदमयज्ञानस्य यो
इशित:, एव एव कमेश्वरप्याते। तथा नामानेद्रिथाः चूह-
विशेषयो यज्ञाहोत्यादित्वः; खानीयः; 'तत्' तेन चूहे चोता
वेदय: स्थिति

तथं चुहे देवताविचारवावि: पद्ध्य विश्वासपततील्भमानं
वाचदिननियतल महिः, तपश्च्चार्य—"त मन्त्रां यंयस्यनिमि सैं
रेतो युक्त नानां लिखये"—द्रित। 'त' नामानेद्रिथं चूहविशेषस्य
मृ 'चन्द्रविशेषस्य' प्रथमकेवतां शंकेतुः। लोकं ततः: 'चनं
वक्तम' प्रथम मेव 'शुक्लं' गोवे चतः; खानी यथासं स्थिति

*"पुरुष शिख्रम शुक्लं चिह्नित्"—द्रितादि चायत्स० च० १। १८—२४।
नामानीदिशायः सिद्धेतसः धज्ञानसः सम्बवः मधुकृतजः
द्विनेन हद्धति — "स रेतो सिद्धी भवति ; ख्या रेत: सम्बवामो
विद्विद्विदिति रेत:सुखः एव"—द्वित्। 'स:' धज्ञानो नामानी
दिशायः रेतसः सिद्धितो भवति। तत्किंबो "ख्या"—धाराविदः
स्रविन्धरं: सचिवहूः प्रभासः। प्रजापतियाः स्वी डुङ्किंत
दिव सुमस्तः वा "बधिमाणः" चवचास्यम्, तदानि सेव "ख्या"
भूम्या ख्यायुः क्रियाः: प्रामोद्विविदितो रोहितो
भूतो खः स्वागतो खरोिसः बेिति चवचवान्निति द।
पढः सुभुिसेति रेतसः विदितम्। तत्काविद्वतः सुभुिसेति चवचवान्निति चेत
वें समयते।

tतस्त नामानीदिशायः धञ्ज्ञातरसाधितो विचरणः — "तस नारा-
प्रशस्तः प्रचयति; प्रजा वे नतो बाल् पशस्तः, प्रजापतियः तदानि द्राहति
तत्काविद्वतः: प्रजा वर्दः जायन्ते"—द्वित्। 'तस्त नामानीदिशायः
सूचिविगेिर्भाराधविभासूचिताः हितो धंते। नारा: पडः-
रसो सर्ववर्यः, मरुस्तादचँत्रवलः; ते प्रजनो बधिमाणः "बेिति
ध्वसः," तेषां विधिमाणः "पद मित्रा रौढः"—धाराविदः भाराधीत सुर्यू
चर्चगिते। तस्त मरुशस्वः: प्रजा एव गरायन्नालिन्हीयः
प्रामोद्विविदितो चवचास्यम्; तस्त मरुशस्वः वासुकं
चास्यम्; तो चवचास्यम् गरायन्नालिन्हीयः चवचास्यम्
वतित परम्परा॥ तस्त मरुशस्वः: प्रजा एव गरायन्नालिन्हीयः
प्रामोद्विविदितो चवचास्यम्; तस्त मरुशस्वः वासुकं
चास्यम्; तो चवचास्यम् गरायन्नालिन्हीयः चवचास्यम्
वतित परम्परा॥

परेद्य: विचित्रीयम् — जि मिदः नाराधविभासूलो नामानीदिश
सूचितु प्रतिश्रात् पथिनीयम्, चतोऽपरिश्वत्, चषवमा समहे ? द्वित॥

# २ माष १४५ ४० १५४ ४० ४० । द्वित् | अषव ११० ५३ १५ २४।
तत् प्रथमपर्यं दर्श्यति — "तं त्यको पुरस्तायण्यं गतसि, पुरस्तादयताना वाणिति वदनः:"—द्रति। महर्षियोर्षस्य ‘पुरस्ताद्रेष्ट’ पूर्वभागे ‘प्रायत्नः’ खानं यस्या वाचः, सेवं वाक्य ‘पुरस्तादयताना’ ‘द्रति’ एव सुपपतः वदनः: केविदत्र याशिका। नामानिदिक्क्स पुरस्तादयताने घनंति।

दितीयं पश्चाद् दर्श्यतां — “चपरिष्ठवेद सपरिष्ठदायतत्ना वाणिति वदनः:"—द्रति। महर्षीयस्य पूर्वभागंपिः ‘चपरिष्ठद्रेष्ट सुपपति’ ‘प्रायत्नः’ खान्दरिर्यत्रं खानं यस्या वाचः, सेवयु ‘चपरिष्ठदायतत्ना वाक्य’ द्रति युतिं वदनः; केविदत्रे याशिकः नामानिदिक्क्सपरिष्ठदायतत्नां घनंति।

दतीयं पश्चाद् दर्श्यतां — “मध्य एव अवगुंणस्यायतना वा पद्य्य वाणः”—द्रति। महर्षीयस्यायोक्तर्थं पादपोषिपि वात्रु प्रायत्नं न मवति, ज्ञानमति: कलालिकारिकां वाचो नायतनम्, विह्याधारादिर्येवात्रा मध्यमाण: प्रायत्नं यस्या वाचः, सेवं ‘समाय-तनः’; तत्शाबानामानिदिक्क्समध्य्य मध्य एव नारायंसूं वन्देत्।
दत्तारिषु पूर्वभागं पश्चाद्वायसित्।

मध्यभागंपि खानिविश्वेयं दर्श्यतां — “चपरिष्ठवेदयेवी वोपरिष्ठवेदयेवी वा पद्य्य वाणः”—द्रति। चपरिष्ठदामानिदिक-बुज्ज्योववानाङ्गानांगो ‘नेत्र्यायं’ भवस्यसम्प्रेयतिः यस्या सूक्ष्म मध्यस्याण: व मध्यमाण: ‘चपरिष्ठवेदयेवी’ ‘द्रव्यमण्य एववायसित्’; तथाविच एव मध्यभागे नारायंसूं संबंधित्। “इस्सि”—इस्सि नामानिदिक्यं सूतं घरिविमुखः तत्त्वावस्थाने वे उदाधवविधिः पश्वविभं वषाने नवरसंसूं संबंधित्। तथा चाम्ब्राजायन चाह— “इस्सि इस्सि एवति प्रायृपोजसमाय वे
शष्यप्रशिक्षिती—हरित (श्रीमान् ५.१, २१, २२)। वागचित् 'उप-रिड़ाक्षेयत्सा' स्वमाधेयमीपरर्षिन्येव श्रीरससाध्यान्ति साधारणहरि वर्तनित। तथामात् सूक्ष्मक्षेत्रानां युक्तमः

होतां श्रीमान सुप्रसंहरप येवावशस्त्रम प्रस्तृति—"तं होता रेतोभूति विद्या येवावशस्त्रम सम्बन्ध्यूख्येतस् ल यात्रानां वायप-वेति"—हरित। उक्तमध्यका होता 'सेव' यज्ञमाणं 'रेतोभूति' रेतप्रासी यष्ट्र अवति तथा विद्या तस्मात् सुतावशस्त्रम सम्बन्धे

तदार्थबिस्मितिर्विद्यमा चोकिरायते— हे सुतावशस्त्र। तस्मा 'एतस्म' यज्ञमाणस्य रेतोभूत्य प्रात्रांत सम्प्रदय 'हरित' चन्द्रबिस्मितिर्विद्यमाणस्य तस्मात् प्रयास्तित।

हरित श्रीमाधेयाचार्येविविरिक्तेऽधावी वेदावर्गसैं ऐतरेयदाहस्तश्च शष्यप्रशिक्षायां प्रसादमाध्यायेये (सेरंदायै) प्रथमः खष्णः।

पथ हितियः। खष्णः।

वालखिलः। शंसिति पार्श्वा वै वालखिला। पार्श्वानेदसः तत्कल्यादि ता विद्वतः। शंसिति।

@ नाधाबिप्रसन्न वर्षमं पुस्तानु दृष्ट्यम् (५६—५५.४०)।
विष्णु वा कौन प्राणा: प्राणिनाथानो रुपानं व्यान:।
स प्रत्य: प्रमने सुते विहरित्वर्धि चन्द्री:।
कम्युक्तिः प्रत्ये । यत् प्रनमे सुते विहारित प्राणश्च तदा च।
विहारिते च! द्रव्यं हितीये चचुम्ब: तन्मनश्च विहारित।
वन्नुतीये। श्रोच: च तदार्मानं च विहारिते। ते देवे।
सह वृह्द्वित। सह सतोऽवृह्दौ विहारिते। तदुपासो।
विहारे कामो। नेतु प्राणः। कल्याने ज्ञात्वमं न्येव
विहारेष्वयं वेद्विहारिते। वेद् प्राणः।
बाला-विहाराक्षाद्विगुणैः। विहारस्थियं ज्ञात्वमं न्येव।
भार्मा वेन बृह्द्वित। प्राणः। सतोऽवृह्दः। स बृह्द्वित॥
सतोऽवृह्दः सब्धः। मश्नासीतुः। स भार्माय सतोऽवृह्दः।
ते प्राणः। च च। वृह्दः। मथ सतोऽवृह्दः। तदार्मानं। प्राणः।
परिवृष्ण्मेति। तस्काद्विगुणैः। विहारेष्वौऽविहारितं ज्ञात्वाः।
भार्मा वेन बृह्द्वित। पश्वः। सतोऽवृह्दः। स बृह्द्वित॥
सब्धः। मश्नासीतुः। स भार्माय सतोऽवृह्दः।
ते पश्वीय सब्धः। मथ सतोऽवृह्दः। तदार्मानं। पश्वभः। परिवृष्ण्मेति।
तस्काद्विगुणैः। विहारेष्वौऽविहारितं ज्ञात्वाः।
तैव तवविवहाराक्षाद्विगुणैः। मेघावृह्दः। प्राणाः। कल्य-विलं:।
भार्माण्यभिन्नं सम्यके चन्द्री:। तेव प्रजन-वेति।॥ २ (२८)॥
चित्र: गित्यवाच्य दुःखा, मैत्रेयवर्धन क्षिप्रवलं विधाने—
“वादसिंहा: यस्तंति; प्राप्ता वै वादसिंहा:, प्राप्तविनावा
तक्षाक्षयति”-दृष्टि। वादसिंहस्यायौमूलमिनिर्वाहिणा: “बभि प्र: वं
सुरासुरम्”-इक्ष्वादिकः (सं. ६ पृ. २ पृ ) पर्यक्षो खिता कर्तवै
वादसिंहाभिन्नः; तत् एव वादसिंहा: पदे समाभास्त:५
तत: सर्वं मैत्रेयवर्धनं चक्षुं नु भवे । वादसिंहाः
विद्यांगां प्राप्तं तत्क्षंस्तन्ति श्रति “प्रक: रूपकपत्र यज्ञानः
प्राप्तिनिहारधिनि ।

dतरङ्गण्वस्वमथाय दोषपाठांगस्मनप्रस्तूती विशेषं विध्वस्ते—“तत
विन्नता: यस्तंति; विन्नता वा च भी प्राप्ता:, प्राप्तेनापानी प्राप-
किरन य्यानः”-दृष्टि। ‘तत्’ वादसिंहा ऋतो विन्नता:’ परखर-
लईविनिकः यशस्तं; प्राप्ते क्रिये विन्नता: वै परखरलईविनिकः
स्ववः वर्दः । जग्गाभिमाना प्राप्तवायुना निरूषाधान । धनपालामुः
लईविनिकः, तेन धानपालामुना दहुपुर्वमाधवसी यानो लईविनिकः;
“चथ य: प्राप्तायनो: सर्विः च यानः”-दृष्टिवाचवर्तत (सं. पृ.
७० १. ७. ६.)

लईविनिकःप्रकारं विध्वस्ते—“स प्रक्ष: प्राप्ते सूक्ष्म विविशिशि-
पंजस्वे हितीये वादसिंहसूनीये”-दृष्टि। वादसिंहाः मथसु शूक्ष्मोऽ
समावेदसके सूक्ष्मे परिक्षण यान्विष्टिणि घटोधोम्बानि, तेषु
भौतिक युक्तानि। तष प्राप्तसुरमःगते हे सूक्ष्मे "सः" मैत्रेयवर्धनः
‘प्रक्षे विविशि’ प्रथमपुसुकःगते पार्थ हितीयसूकःगतेन पार्थने
योजिते । दितीययुःमःगते हे सूक्ष्मे “प्रक्षे चर्चित्स्वे विविशि”
तस्मानः

* बप्पारसःविनिकः वादसिंहस्तिताः वादसिंहाः परपालामुःगतेपि साथी-
ज्ञाताः दातनां वादसिंहस्तिताः तेषां मन्तावादाः यज्ञानरस्ताः।
युमे एकसुङ्गगत महर्षि धितीयमुङ्गगतेनाश्चेन विवेषेत्।
बहुत्युम्बगते मे सूते ‘कक्षयो विवेषेत्’ तद्रिमृत्युमे एक-
सुङ्गगता सुङ्ग हितीयमुङ्गगतयोण्य विवेषेत्। तदुत्त्र मात्रे-
लाभये—“चतो वालक्षिणा विवेषेत्, तदुस्मां छोड़िया; चस्मानं
प्रमहर्षिोऽभि प्रवस्तीयभिर्वर्ष्योऽद्वेष्य ज्ञष्िः”–
द्रती (श्रीम. २. १-६)। यथापि पूर्वचाले “पछ्चः प्रयोग
प्रक्ष्यताःखण्डः छस्मानं विवेषेर्वर्ष्योहि त्रितीयं सख्यसूत्तीयम्”
–द्रती विवहारेः सिम्हिन्नः (५४२ पृ०), तथापार्थर्थः विनिहिषः।
तद्द कि प्रष्णः भिन् सुंक्शानं पादविहारः, चार्यविहारः; ग्रं-
विहार द्रती विराीसतिरिविनिहिषः; भतू तु प्रयोगमुः पादविहारः;
हितीयपुम्मे शर्ष्यविहारः, हितीयपुम्मे अङ्गविहारः द्रति।
तथापि
सोहेष्य पादविहारः, न लाभितः; तथा वाषः दशभावा-
भावभावाभ्यं सम्भवति विनिहिषः। भते एवोमवत्त नाममेदारवस्थि,
—
हितीयपुम्मे विहारः द्रति धृत्य नामार्थः, हृदिखिनो विवहारः द्रति
परस्य नामार्थः। भते एव सूत्रारू नामार्थिव्रतम् द्रत्याति—
“द्रति तु हृदिखिनवाय महायबालास्तिः”–द्रती (प्रास्थः श्रीम. ३;
२. १७, १८) हृदिखिनार्थ नामविहारः द्रती ही विवहारी, महाय-
बालास्तिनार्थ नामविहारः हुष् एको विवहारः।

भैरवः हृदिखिनविवहारी प्रयोगहस्ति—“स यथानी द्वितीयवि-
विवहति प्राप्तः तद्दात्रतः बिनिहति, यथृ द्वितीये चछुच तद्दात्रत
विनिहति, यस्मात् तद्दात्रत तद्दात्रतां बिनिहति”–द्रती। धृत्ये-
बदु ह्याक्षोम्यः (५४५ पृ०)।

श्रीमः हृदिखिनविवहाराः सापाये मलमेदेन हृ द्रवारी।

* पृ. ५०२ ७४६* "** " टप्पमो द्रवायं।
तभ्र प्रधमप्रकार सुपववत्त, तभ्र विष्णुदरितेर्व दर्श्यति—
"तिये वह हल्ली सह सतोहल्ली विष्णुरति, तभ्रपाली विशारावे
कानो नेन्नु प्रागायः कल्पने"—प्रति। या: [सत्त्रिंगदवरा हल्ली, 
श्वारिंगदवरा सतोहल्ली] बालिखियुपाध्यु प्रवासा हल्ली
दितीया सतोहल्ली, दतीया हल्ली, शतर्या सतोहल्ली, 
प्रत्रेते मतिक्रान्तवायेन एकांतरिता। पतिता:, तभ्र प्रधमाभुयानी 
हल्ली:, हितीयसुधौदियु: सतोहल्ली:। एवं सति प्रधमसुऽ
हितीयसुऽ चार्याः चार्याः द्वारा विश्रेतुः, तदाकारत्माभु 
विविष्णु ई सतोहल्ली वह हल्ली। प्रवेश विशारावे 'तिये' प्रसिद्धा। 
याषिका: वेघिषिष्णुति। तद्भवन विशाराव यथान्तप्रवेश 
विशाराविनिमत्य य: कामः स हपामो भवेते, किन्तु प्रागायः
'नेतृ कल्पने' नेतृ सम्पात्त प्रवास। परियवित्तत्ततथारी नेतृस्थः। 
क्रमोऽहां भिलिका एकः प्रागायो भवितः। अधिकारापाठ प्रगाय 
वायां विष्णुमालानु: विशाराविनिमत्य प्रगायानु: प्रवेशेचितः। ते 
न तोयवसुन्तीभां तोयस्वसुन्तीभां वा सम्पात्ते, किन्तु 
क्रमोऽहां श्यामवल्लभां चतुष्टयस्वसुन्तीभां वा सम्पात्ते, 
प्रवेशवेतन द्वेषाञ्चार्याः वृष्णीस्वसुम्भार 
एनर्यं प्रगाहारस्येषम्। तथ द्वेषाञ्चार्याः पुस्वर्म। तथा
—— प्रधमा 
दुःस्ती यथवापाठ वेष पाठत्त्त, ततोद्धारश्चत्वुपार्ध विधान 
ष्ट्र तस्वूहिल्या: प्रधमाध्यगते साद्र्या चरवादेनाध्यगते 
ष्ट्र दितीया जहाँ व्यम्भते; न प्रवेशवेतन द्वेषाञ्चार 
सतोहल्ली उत्तराध्यगतेन चाद्रावाचरवादेनाध्यगते 
ष्ट्र जहाँ ज्ञाते। अव: प्रवेशवेतन अभिध्यमनस्येषम्; वेगायो 
वृष्णी: ष्ट्र जहाँ ज्ञाते यथोपप्रवेशानस्येषम्।

प्रवेश वेघिषिष्णुविशारावे प्रधमप्रकार निराकार हितीयाः च प्रकारः
प्रथम श्लोकः—“प्रतिमयि घेरि विस्तिरेत्। तत्र व प्रणाला: बढ़ति। प्रणाला 
वे वातविक्षासाधारितमः सैव विस्तिरे घेरिवातिमयि है।”—प्रति।
‘प्रतिमयि’ प्रतिमयित्वा तित्वा, प्रथमसूक्ष्म प्रणाला मूर्ख प्रमाण—
पाद मुक्ता तदनन्तरमार्था सर्व प्रतिमयि हितियत्वृत्वे हितीयत्वा 
मृता हितीयपादेन विलिप्ती। सोय मितिहास मूर्खमानलाभितं—
मये प्रस्थिते। तत्र हस्तापाद-स्तोहतीपाद्योमिति एवप्रयोगः 
विचारों भवति। एवकारेष पौर्विकविशारो ब्यावहारं। य तु 
केवलसहवः केवलसहवः। सम्पत्ति, न तु निर्भवितः।
पति न तत्र प्रणालभावः। यदृश्यु तु ‘तथा’ वति, प्रतिमयि भेदने 
वति, हस्तोहतस्यमयित्वा प्रणाला: सम्पत्ति। या वातविक्षातः 
कथा प्राजातारातः प्रगाधपाद्य एव। तथाहितारेषपि प्रणाला—
फलेऽं गुणम्। तबाहितालकन्तयः। यद्रेवतिमयिः विस्तिरं तत् 
पृथ्वि भवित भृजतेति।

पथः हस्तोहतां तदर्थे प्रतिमयिनें च प्रस्तुति—“भाषा वै 
हस्ती, प्राचा: सतोहस्ती, स हस्ती मर्मजीत, स भाषाय सतो—
हस्तीं ते प्राप्न पथ हस्ती यथा सतोहस्तीं तद्भाषां प्राके: 
पवित्रवेदति; तहादिसर्वति सैव विस्तिरेत्”—प्रति। पृवीदादी 
यथेति तवाच मय योजनीयम्। प्रतिमयित्वात्विमयित्वा पूर्वे विचार 
स्वल्पदिशा, तबिन्ता विचारे दस हस्ती ‘तस्मान वै’ मध्यदेश एव 
या तु सतोहस्ती, वा प्राचा:। तथा वति ‘स:’ मैत्रावस्था यददी 
हस्तीं: ‘सतोहस्ती’ अर्थात सतोहस्तीं ‘स’ हस्तोहतः अर्थातः 
‘भाषा’ मध्यदेशं: सम्पत्ति। ‘पथ’ च नमकां सतोहस्तीं मर्म—
सीतु, ‘ते’ सतोहस्तीसः प्राचा: सम्पत्ति। ‘पथ’ गुणविश 
हस्तीं, तत्र अभि सतोहस्तीं बवद्वकल: धर्मसति। ‘तनु’ तेन


\[ \text{\textit{\textbf{शब्दपरिभाषा}}} \ \textbf{1.2} \]  

हेतुवित्तमयशनेन ‘प्रायम्’ साह्यदेष्ट ‘प्राथे’ वायुविशिष्ये ‘परि-
हण’ परिती वस्त्रवन् ‘एति’ गच्छति।

पुनर्विव व्यावहार सन्नध प्रकारार्ते श्रवणसिद्धां — ‘हेतु-
विद्यमयीः प्रायम् वे हड्डी, प्रवव: सन्तोषहती स हड्डी संमण—
भीतः; स प्रायम् सन्तोषहती ते प्रववो यथ हड्डी सम सन्तो-
षहती, तदावानं पद्माभम् परिक्षेत्रित; तत्काव्यालयं नीव विच-
रेत’—द्रित। यद्विवाच्यमृत्यात्मत्मृतमूळ पूर्णं चक्रभं मस्ति, तत् तःती
ज्ञमानं, सन्तोषहती भक्त परम्। नवस्तृत संपुष्ठ्य वाह्यमय स।

देहं वर्गं सूक्ष्मां संस्कृत्य सुस्त्रा समाधामयाविविष्यां
विष्णु—“हेतुविशय सूक्ष्म पर्य्य सन्ति, स एव अयोरसिद्धां”——द्रित।
चतुर्म सूक्ष्म नादी पिठापः प्रवश्नं संस्कृत सूक्ष्म पर्य्य विविष्यां
विष्णु, न तु पाछार्यः स्व प्रायमण्ड क्रयां। ‘स’ विच-
योध्यं एव तयोर्विद्यां द्वजुक्त।

मेत्ताववर्गान्व ग्रहा सुपरम्बरस् अभाषाचृंचिन्तः ग्रहम्
प्रशीती—“तस्य मेत्ताववर्गान्व अभाषानु अभाषाचृंचिन्तः द्विने
सम्प्राण्यध्वनें स अभाषाचृंचिन्तः”——द्रित। ‘तस्य होरश्रेष्ठानं
निब्धस्वरुपस्य भवज्ञानेष्ट्य अभाषायाद: मेत्ताववर्गान्व: संस्कृतेष्व
प्राज्ञ्यास्तु सम्प्राण, तन्म प्रायमविन्त्य भवज्ञानेष्ट्य अभाषाचृंचिन्तः
सम्प्राणः। हे अभाषाचृंचिन्तः! ‘एत’ भवज्ञानेष्ट्य लं ‘महा-
न्य’ चत्वारश्चति तथाविभाय: || 2 ||

द्रित: श्रीमवस्यापात्यायंविविष्ये माधवीये वेदाश्चिन्तेये
ऐतरेयब्राह्मणम बष्यपरिभाषायां वस्त्रमायाये
*(विश्यमाये) दिशय: ख़ृष्ट: || 2 (२५) ||
सुकौटिं ग्रंथिः देवयोनिः शुकौरिः सदाभक्षः देवयोनिः यज्ञामां प्रजनन्यति जुषापारं शंसानबरमा
क्राहादिः शंसानां भवति व्याकुलश्च तत्तु

भवति तत्तु व्याकुलश्च तत्तु ज्ञानी जातायाव्राद्यं प्रतिद्वितिः यथा कुमाराय सन्नव स पान्नति पाश्चे

पुष्करं पशुधा विलितो लोमानि लक्त मांस मखः मन्द्रा स यावलीव पुष्करस्तवतं वज्ञामां

संस्करयितं तं भासाधाप्यस्मी सणयत्वा रष्याभावाय

समप्रयत्केतस रवि प्रतिश्रारं कालप्रेस तिः ॥ ३ (२४) ॥

भासरास्मिसिं वस्त्रं विघ्नते — “सुकौटिं ग्रंथिः देवयोनि शुकौरिः सदाभक्षः देवयोनिः यज्ञामां प्रजनन्यति” —प्रति । “चय प्राच्” — दयादिः सूज� ( सं। १०१। १३१। १—७।) शुकौरिःशवस्सो

तत्तु सूजः भासरास्मिसिं यवेत् #। शुकौरिःदेवप्रयवलात

देवयोनिलम्। तस्म देवयोनिणिपपातु शुकौरिःबावला, यवावच

बाधामां भासरास्मि ‘प्रजनन्यति’ चत्वारयिति ॥

तस्म भूषानां विघ्नते — “हस्याकपिं ग्रंथिभारतमा देव

हस्याकपिरामां भवासां तत्तु बावलयिति” —प्रति। “चिव चि संहो

रुसवतः” — दयादिः सूजः ( सं। १०१। ८४। १—२३।) हस्याकपिणा

इद्दलातु तस्म नगरबिचीयते। तस्म हस्याकपिसुकौर्य जीवाम्—

# “शुकौटिः भासरास्मिः” — प्रति ॥ ३०५ ६। ४। ५।
† “हस्याकपिणा पञ्चिमातिः” — प्रति ॥ ३०४ ६। ४। ५।
वासनीयताः। तेन ‘प्रय’ यजमानदेशस्य जीवार्माण भेव सम्पादयति।

तत्र सूचकां मध्ये नूहूं विधते— “तं कूशश्चर्बं वै कूश-शा दिक्षाजातावाष्ट्रं प्रतिदृष्ट्यति, यथा कुमारयां स्त्रामं”—दृष्टि।
तं हवारविंच्च ‘कूशयति’ कूशयस्य कुर्यां। प्राज्ञेयोद्विषयं-रोजार्द्धण्यं दीर्घाष्ट्रं थोकार विलिल्ता नूहूः भवति। एतच पूर्वं मेलोकम् ( २१, २४ पृष्ठ) कूशकालानादनवेनादप्पलात् तेन नूहूः पाषिले यजमानायोवज्ञाय प्रबादं सम्पर्ययति;—
यथोत्तराय कुमारयां माता स्त्रां प्रयत्तिः, तदन।

सूक्षेपं कर्णं प्रयत्तिः— “स पाषिले भविष्यति; पाषिले इग्रयं पुरवण्यां—पुष्यथा विष्णुपते जीमानि लक्ष्मणस मंच मक्ष मथ्रा; स ध्रुवानेषु गुर्जरकाण्यं यजमान संस्करोइति”—दृष्टि। ‘सः’ हृदा
कचिन्मतः: सूचविचित्रता: पथ्योक्त्रयोग्यता: भविष्यति, पुष्योपि
तौपादिभि: पुष्यता: खर्णयात् पुष्यकाण्योणेन ‘पाषिले’। तथा
सति ‘सः’ पुष्यता: खर्णवीयवैयवैयानिव भविष्यति, ताबं खर्ण माति यजमान मनीषेन संस्करोइति।

आयुष्यायिनयेन: ग्रहण मुपसंहरयेन पथ्यावाक्षयेन घर्ण प्रदैतिः
“तं आयुष्यायिनयेन जनविश्रावायक्षयं सम्प्रयोक्तेऽत्यम लं
प्रतिन्पत्त भविष्यति”—दृष्टि। ‘तं’ यजमानं आयुष्यायिनयेन खर्णेन घर्णोपशरयाय प्रतिद्वादनाय मछावाक्षयं
सम्प्रयोक्तेः।
इ खर्णवाक्षयेन! ‘एतच’ यजमानश्च लं प्रतिन्पत्त सम्प्रयोक्तेः ॥ २१॥

दृष्टि शीर्षाकाराञ्चायान्विती माध्वायेव वेदायप्रकाशेि
तैतत्त्रेयायाञ्च यज्ञपञ्चायां यज्ञशास्त्रायेचे
( तिमाध्वाचे) दृष्टि: खर्ण: ॥ २१ ( २८ ) ॥
एवयामसंतं शंसति प्रतिच्छा वा एवयामसंस्थापिता मेवाख ततु कलयति तं न्यूज्यवल्लिम्ने वै न्यूज्योऽस्वादा मेवाखिंसिंहधारिः स जागतो वातिजागतो वा सवे वा दृढः जागतं वातिजागतं वा स उ माहत भापो वे सहत्त भापो न्य माहिपूर्व मेवाखिंसिंहधारिः दधाति तान्येतानि सहचराणिश्चाचरिः नामाहेट्टिष्ठ वाल-विल्लय वृषाकापिफ मेवाखमस्तं तानि सह वा शंसेत्
सहवा न शंसेद् यदेनानि नाना शंसेद्वधा पुच्छं वा रेतो वा विचिन्द्यात् ताइस्फस्या देनानि सह वा शंसेत्
सह वा न शंसेत् सह वा शंसेत् सह वा न शंसेत् सह वा शंसेत्
वेष्टितो होता समुखाऻ्वा एवं एवं शिल्पां
विज्ञाति संवरसरिके हे मध्यविन माहि प्राखेति-
हींवाच सिद्य मेवाखमस्तं शंसयानीति तद्व तथा शंसयानीकार तद्व तथा श्रवमाने गोश्वि चाङ्ग-
गाम स होवाच होत: कथा ते श्रव्यं विचं व्रवत
दृति विख्यातिवेवयामसद्य मुन्तरत: श्वत सदृत
स होवाचैतरो वे मध्यविन: कर्णेत्र मध्यविनावनि-
नीपायति नेन्द्र मध्यविनावनिनीपायति होवाच
कुन्दस्वितः मध्यविनसाध्यं जागतो वाति-
जागतो वा 'सवे वा ब्रटे जागतं वातिजागतं वा। स उ माहतो मैव शंसितेति स होवचारसाधा-
वाकेलय शाहसस्नुथासन मीिे स होवचैन्न्द्र
मैव विष्णु न्यूङ श्रंसर्वं रव मेतं ढीलेकपरिष्ठा-
प्रैध्य धान्याये पुरस्तान्मातुथायपायाथा दृढि
तथ तथा श्रंसयाब्दृकार। तरंद मधेतिहि 'तथेव
'शक्ते।'॥ ५ ( १ ० ) ॥

पात्मावास्या शक्ति विष्ठे—‘एवामचतं शंसिति ; प्रतिता
वा एवामहथप्रतिता वैवास्य तत् कथवति’—दृढि। 'प्र वो सम्बे
सतय'—दृध्वादिव्व ( संिं ५. ८३७. १–५.) सूक्ष्ण 'एवामचतु'—
शब्देनोध्वि। तत् सूक्ष्ण मात्रावासा। शंसित। तत् 'प्रतिता वै'
प्रतिकामुख्यान। तेन ग्युमातस प्रतिता मैव सत्वादयति ॥

तथिन्दु मूके क्षूंदे विष्ठे—‘तं क्षूंदमध्यं वे क्षूंदो शंस्य
वैवासििस्त्राघावति’—दृढि। पूरूवेदु आख्यायम् ॥

सुखागतं क्षूंद्रं प्रयंसित—‘स जागतो वातिजागतो वा,
सवें वा ब्रटे जागतं वातिजागतं वा’—दृढि। सुखावशिष्यो हाद-
शाश्यपादालातं जगतीख्यंस्यो भवति, छाद्यपादे बोधशाश्य-
वातं शंसितामुख्यातिजागतीख्यंस्यो भवति। 'सवेिे'
प्रयोगतं प्राधिता सत्त्वाद्वाबिषेकालातं जागत मतिजागतं वा
भवति। भिंतं सवेिुपलेन कल्डेियं प्रसख्मम् ॥

देवताहारेगुरुं शुकं प्रयंसित—‘स उ माहात भापो वे मद

# 'एवाममकुलो व्यवास्यम’—दृढि। चाििो ५. ४. २।
পাপী অথ মিষ্টিয়ে নেতিশাস্ত্রায়তায় দ্রাক্ষি—দ্রাক্ষি। 'স ত্
সোপান চূরালী ঘোষন মাধানঃ। মশাম হীরটারেচ
'জাপো হাঁ' প্রাপ এব। চপো চাঙ্গেতুতাত্তেরলম মিষ্টিয়ে
মেব' চকামুপ্রস্তুত মুাণস্য্যামীচনড়া যজ্ঞামী চচাব
যোগযোগি।

ছোটাদিমি: প্রস্থানে মুজামান পতুরম বিশ্বান নৈকিয়ান স্বার-
হিনি প্রযোগসাধারণ বিধে তে—"তালেতানি সহ রায়শিয়ালাপচর্চাটে।
—নাভাতিদিয় বালকব্যঃ হস্তক্ষেপ মেয়যামযাধৎ; মানি সহ বা
শস্তু সহ বা ন শস্তু"—দ্রাক্ষি। নামেনদিয়াটিনি বলারি
শব্দানি মালুযানি, মানি পতালি 'সহ রায়শি' একবিঙ্ক
হিনি সহ বর্ণায় দ্রাক্ষি এব সমধিক পালাচর্চাটে।
তশামুমুল-
হিনি শস্তুরীয়ানি, অনুভূত চলার্থিয় শস্তু; অমূল শস্তুরী
যানি, তধাধালার্থিয় পরিবর্জনে।

বিপদে বাষ্ক চুর্ণ স্থগন মূলস্বরূপতে—"চ্যরনানি নানা
শস্তু যথা প্রথমে রেহো বা শিভিন্দুমৃত, তালামু; তথালে
নানি সহ বা শস্তু, সহ বা ন শস্তু"—দ্রাক্ষি। তর্ভাবকুৰ্ম
ধিনি 'নালনি' বলারি শব্দানি 'নানা শস্তু' নানা
বিচিত্র বিচিত্র চর্চিত মহাস্তরে ও নিষেষ, তদারমী বোধি
যথা সম্ভুজঙ্গাভূত্তর প্রথমে বা', তলায়ীন রেহো বা', 'বিচিত্র-
লুদাহরাত' গনাথে, তাদাও ও শস্তু। 'তথানা' করাচ্যান্তর
পতুরম শাক্তিয় মেবে; ন তু পরীরব্যায়; করলাত:।

থাদ শব্দানেতব কামিতিয়ণ নিয়ে মানায়াকানন মানু—"স হ
ধ্রুবল পাইতার প্রাণী ধাবিবৃনাজি হোতা সবীকারক এবং বা

* 'তালেতানি সহ রায়শিয়ালাপচর্চাটে'—মু পরামাণী (৩১,৩১৯)।
এমন্ন মিত্রগণার বিখ্যাতিতে সাঙ্কেতিকরিকে প্রথমেতে কোনো কোনো মেন্ডেমোন এমন্ন স্থানে অনন্ম অব অনন্তীতীত; তাব তথা ধ্রুবাজ্ঞ্যার দ্বিতীয়ত যে "প্রণার" নাতিনীর তর্কচির্ন্তে: #।

জ্ঞানধার: বিশ্বভাবনামক।

'চামড়া': বিশ্বভাবনাব্যর্থ মহামায়ী সঙ্গত হিন্দুশিলায় যুগ, নিমানি 'বহুলাপ্তি' বিশ্বব্যবস্থাভূমিক হিলাম হোতা সন, সমগ্র মহাগোী বিশ্বায়িতানু।

সাম্যভাবে গবাদিগৃহায় পারসার্দেস সাধারণের বিখ্যাতিতে বিপুলস্য যে পুরুষ অনুসারে মহামায়ার বিশ্বব্যবস্থা সাধারণের সৃষ্টি হয়।

'চামড়া': বিশ্বভাবনাম।

যেনে 'মিত্রগণা' মধ্যে হিলিয়ার বিশ্বব্যবস্থামূল।

সমাঞ্জহীন, মধ্যমনিস্তর মাল্লাত প্রমুখ চিন্তা: মূলোত্তে।

'চামড়া': বিশ্বভাবনায় শ্রদ্ধাজ্ঞানী, শ্রদ্ধাঞ্জালিতাতে মহামায়ার বিশ্বব্যবস্থা সাধারণের সাধারণ বিশ্বায়িতানু।

প্রথম সর্বনাশন বিশ্বব্যবস্থা শ্রদ্ধাজ্ঞানী তান্ত্রিকের সত্যোত্তর বিখ্যাতিতে লম্বোয়ে দ্রুতের কাণানো গুণানুভাবাতে মেন্ডেমোন ব্যবস্থামূল।

সমাঞ্জহীন, শ্রদ্ধাজ্ঞানী একাকী সত্য সমালোচনার প্রভাব মধ্যমনিস্তর একাদশ শহর হরিশ্চন্দ্র মেন্ডেমোন।

তাব সত্য হল: পূর্বমানিনী: মেন্ডেমোন ব্যবস্থামূল।

* 'প্রতিন্দ'-প্রতি মিত্রগণায়, ততো মিত্র প্রথম এগিয়াস্থ ( পাতা ৫ , ৬ , ২১ )।

**মূল্য: মিত্রগণা মিত্রগণাবন্ধতায়'—প্রতি জ্ঞান, পাতা ৫ . ২ , ১।

'অথবা মিত্রগণাঔর্ভাগ্যমালায় মিত্রগণায় মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জালিতে'—প্রতি তত্ত্ব যাপন হয়।

† বিশ্বাসমূল: বামকোণীমালায়।

‡ বিলম্বী: দ্বিতীয় বিলম্বী ( ১০১৫০ )।
बराहवैदरितं माधवः िन्द्रे समाजिष्ठं भवति। 'दत्तः' दर्षं दुःखविष्ठं समाजिष्ठं विचारं 'तत्व' दत्तसं एव माधवः िन्द्रे समाजिष्ठं विचारं, तथा साधुशास्त्रद्विनावः एव समाजिष्ठं विचारं 'संस्कृतः' साधुशास्त्रद्विनावः विचारं साधुशास्त्रद्विनावः 'संस्कृतः' साधुशास्त्रद्विनावः विचारं साधुशास्त्रद्विनावः।

तत्त्व होंम साधुशास्त्रद्विनावः— 'तत्त्व तथा साधुशास्त्रद्विनावः नौत्रा गाजळम; । । दीवारः,— होंम: दीवारः ते गाजळम विप्रति'—एतत्त्वः। 'तत्त्व' तत्साधुशास्त्रद्विनावः समाजिष्ठं 'तत्त्व' तेहि समाधिः सुसंप्रदायितेगाँधायास्मातिं गाजळम विप्रति, तत्त्वाति गाजळम विप्रति वाहिनः समाधिः सुसंप्रदायितेगाँधायास्माति गाजळम विप्रति। दै दै: 'लेत्र साधुशास्त्रद्विनावः साधुशास्त्रद्विनावः गाजळम विप्रति। तत्त्व उपदेतिः—'विषः' वाहिनः सुसंप्रदायितेगाँधायास्माति विषः। वाहिनः सुसंप्रदायितेगाँधायास्माति। । तत्त्वः 'विषः' तवेदत्त गाजळम चर्ये? दीवारः, ।

तत्त्व होंम तुलिसेवणं गाजळम विप्रति— 'विषः तुलिसेवण? '—एतत्त्वः। बराहवैदरितं साधुशास्त्रद्विनावः समाजिष्ठं जिंं वा बूँव वस्थुतृ काृति बाहिरः दोषे पद्धतः।

तत्त्व होंम गीतदेवसंगद्विष्ठं दोषे दर्शनं— 'वाहिनः साधुशास्त्रद्विनावः सुप्रति गाजळम दर्शनं साधुशास्त्रद्विनावः; तत्त्वाति गाजळम विप्रति। दै दै: 'हैलेत्र विषः' वाहिनः सुप्रति गाजळम विप्रति। दै दै: 'हैलेत्र विषः' वाहिनः सुप्रति गाजळम विप्रति।

* नीक्र: गीते: जिंंप्र:। भाषा: प्राप्त १०.५; २२.४। स प गुणायथः।
* जाति: जाति साधविते।। स पे कः जातिर्वाचसः—एतत्त्वः म् प्राप्त १०.५; ४। ४। अधापर: "जातिर्वाचसः"—एतत्त्वः म् प्राप्त १०.५; ४। ४। ४। १०.५; २.४।
यशोविनयः, स पठनीय दूति तथायथ द्वजु, पुष्परिप 'शः' नीर्ज्ञ एव सुलचां। 'मध्यनिंदः' तस्कवनीयः 'एकः' द्रुकदेवताकः। तथा दूति जे मृत्यु:। त इति भिन्न बधायतु मध्यनिन्दस्वस्तान्। 'कथा निगीविजः' जैन प्रकारेण धारणेतु मिष्टिसि? तेवं सन्न-भक्तेऽहृदय शान्तीशाहावाकांने दीपः दूति गौरज्ञाभिलाभः।

त भिन्नाय भण्डाते दुर्लभसक्ष्य वाक्यं दर्शयति— 'नेविन् मध्यनिन्दस्वस्तानीर्मणिन्त् श्रीवाकः'—दूति। बधायतु मध्यनिन्दस्वस्तान् तस्कवामिन मिष्टिसि सन्नेवेऽहृदय मृत्यु नेविनः। तद्राजो श्राविन्द्रमिथिष्ट चन्द्राहिता त्रावतु। 'दूति' एते दुर्लभ वाक्यान्।

ततो विद्वानास्तुसा दर्शवेनाय कौशल वाक्यं दर्शयति—
'हर्षिकाकुण मध्यनिन्दसांसायं जाग्यो वातिशामतो वा खेम्या वा देव जाग्यो वातिशामता वा; स च माहतो येवस्य चिन्तितिसि'—
प्रति। चे मृत्युः। जे समन्येन्द्र सन्नेवेऽहृदय, बिन्निर्द द्रोणी मध्यवाक्षं प्राकृत्वनां गंगामत्तं 'समध्यनिन्दसाचि' मध्यनिन्दस्वस्तानां श्राविनिसर्गं न समिद्। वधा मिर्दिति प्रेत्यु, तदुद्धिते—
'चेन चुन्नित्वनिविषयो 'मानतो वातिशामतो वा हाद्यामा यादियाम चाष्याम्यायाम चाष्याम्यायायायांत्रम च्येहेतुलात्। सचि चे चे जातव मिर्दित्वतं ह मध्यानां जाग्यो मर्द्यामने एव योयमम्, न तु चैवुर्दा साधानन्वि नवने; 'स च' स्रोपी भुक्तिविषयो 'भाषि!' मध्ये तानां जे चेन्द्र:। सतोर्षिक वार्षिक दर्शियवान् एव योयमम्। तद्योग्य मध्यावानो 'येव स्रोतः' यथा सन्नं सर्वः सा करोलिति दीपः

दर्शितवात्यूः

तत अर्थां विशिष्टास्तु दर्शयति—'य श्रीवायाचरमाश्चावापि-
लय द्वाराकास्मातर्म मीवे'—दूति। चे भाष्यावाकः। तस्मू
चार्स घंटनादुपरती भव। दृति एवं दुसिल द्वार। पढ़नार सिद्ध मधुवाच—‘हा’ कार्य सम्पवम्। दर्त: पर महसू चक्तानेन गोकळे गुरी ‘यमुंडागरण’ चनुंडेवोपदेशनम् देवै दृष्टांसमि। एतातावलब धर्म महुष्टियांवकोटि तक्षकानिपायः।

चचा गीत्योपदेशवायुम दर्शयति—‘स हिरोवाचैः लेख विषुके महाके घंटनाल बलमें हृतचपरितात्रोद्रेया चाचाये पुरुषार्थाहकस्य ख्यात्यायास्य दृति’—दृति। ‘सः’ गीत्य एवं मुखः—‘एसः’ प्रचारावः ‘देवस्य’ दृष्टादेशवातां ‘विषुके फः’ विषुके देशार्थेयं शंसातु। एवसास्तेन याज्ञा “बोने य यथा”—दृति प्रवेशयामहक जनामवः। त्वदेव जन मस्ति (सं ५. २०. १-१३.), तदवन्न सुल्ले हितोपद्या मृत्वि चतुर्थपाठे एव साधायके—“हुतोषितिनू विषुकेच सचासः”—दृति; धर्म एवं विषुके देशार्थेयं शंसातु। चे ‘होतः’ दुसिल्य लम् ‘एसः’ एवाधूस्तेन दृष्टादेशवातां त्वदेव शान्ते “पश्याम्:” प्रवेशेषे। तत्व खानविशेष जते—दहोय-सवने “मयं करति”—दृति (सं १. ४१५. ६०.) दृष्टादेशवातां बैलं धामा, तथा तपस्वितां, माहस्तपीय रुपस्वात, तवो-चुम्बोमेंचे प्रतेश्वप्रहामसः। एवं गीत्योपदेशः।

बहुसानाने दर्शयति—“तत्त तथा छन्दोपवाचार तत्तद समावेक्षति तथेव शास्ति”—दृति। ‘तत्त’ गीत्योन दुर्लं तत्त धर्म, तथौव दुसिल्य: ‘छन्दोपवाचार’ माधयमिन्यसवने श्चावाच स्त्रिः।
वहयानश्चैव एव प्रेतिवानूः, यथं नैतीयवनेम धार्मिकातमश्च नै
मधे पायामान्तस्य स्वामोम्भो कव्यम समस्मत्र प्रचित्व ग्रंथं ज्ञातवान्।
तत्तातिकानि मणि निद्रितं सवं हृद्रोधकैव व्रजंते न ॥ ४ ॥

द्रति श्रीमंकायशाचार्यस्य वरिष्ठस्य साधकोऽये वेदार्थायं
ऐरेयाः भाष्यस्य वहयानश्चैव पश्चायाः पञ्चमाध्याये
( त्रिशाख्याये ) चतुर्थं: खण्डः ॥ ४ (२०) ॥

----------

पत्र पञ्चमं: खण्डः ॥

तद्रात्यद्धिर्मनु विष्णुवित्वरां एवं छषे
उवनै कल्पते यमः: कल्पते यज्ञमानस्य महाजनः
कथ समाश्च एव नानानेदिर्यो भवत्वस्य मनोविर्यो
वालिक्ष्मास्ति ते पराशा रेते वा शङ्खे प्राप्ता
एव शास्त्राकाव्यस्य शंक्ति एव नाभानेरि भवत्वस्य
वृयाकांि संसूति स पाल्या रेते वा चापे प्राप्ता
कथ मत्र यज्ञमानस्य महाजनः कथं प्राप्ता श्रविलामा
भवन्त्रि यज्ञमानं ह वा एतेन सर्वव यज्ञक्रृत्वा
संस्कृतविभि द्व यथा गभरीं चौदा महतरं समस्मते
न वै सक्षिप्ताया सर्वं: समस्मितं च यक्षं न सक्षिप्ततः
संस्कृत्ति सर्वाधि चेतसानं दृष्टु निर्बिर नूलं कल्पत
एव युतं: कल्पते यज्ञमानस्य महाजनां तिरं वर्णार्थे न नोहेत्या-


संबंधादिके यद्यपि निरक्षारंभिकनि विषष्टिकिराग प्रथित, तत्त
विष्णवांक श्रावण लक्षत: पूर्वतार्थिता ( १६० -१८० घः ) तत
विष्णवांक नुमादितीयात् — "तदासाधनीश्चक विषष्टितितराय
एव वरं दस्त्रण कथते यथः; कथते नथमानस प्रतिष्ठतः; कथ
सतार्यस्य एव नामाचारिकी भवत्व सेव्यवस्थो वास्मिकता:
संति; ते प्राणा, व्रतो वा चरो यथ ग्राहाय एव नामाचारिकी—
स्थितत्क एव नामाचारिको भवत्व रूपाकथितं संति; ग भाषाः,
व्रतो वा चरो यथ ग्राहाः; कथ मन्त्र नथमानस प्रतिष्ठतः; कथ
प्राथा पवित्रकृता भवतीति"—क्रमः। दिविधो द्द्नि विषष्टितुः,— तत्त
स्थानस्योऽतिरिक्तं संबंधितोऽस्मात्। तत्तात्तिरिक्तं: खटाल एकाः।
तत्र वृत्तीयस्वनि छोप्तवां श्रावणि विद्यम। तथा वृत्ति
पूर्वदर्शकक्षि होता नामाचारिकं श्रावण व्रते: विषष्टिते, सेव्यवस्थो
वास्मिकता: श्रावण प्राराधनविष्टितं, नामाचारिको श्रुतीति
श्रावण प्रतिष्ठति, प्रायायाशन एव वियासंगतं श्रावण प्रतिष्ठरेषु
तीत्वं क्रम १पः। एव एव प्रतिरितं यथः: कथ सत्ति,
सत्तायुस्तलस्वनि दृतीयस्वनि छोप्तवां नथमादितीयात् पूर्वका
नथमानोत्सःतिरिक्तपरभो। यथा विषष्टितितराय प्रत्येकनि प्र
श्रावणस्योऽय यथः: 'कथते' वरं परभो, तद्दुसारे नथमानस
प्रतिष्ठतः' जनन समुपपरभो। तथा संबंधादिके यद्यपि निरक्षारंभि
स्योऽतिरिक्तं विषष्टितं प्रतिष्ठतः नय कथते। तथाराय—
तपितिकोऽस्मात् विषष्टितं प्रतिष्ठता नामाचारिको नामाचारिको
गा एवं सति; दत्तीयसवल्ले वैभद्देवशङ्कर्य ग्रहणमानवात्।

प्रवैव वशि मेहरवयेव वाक्षिन्धाः प्रशम धर्मति; दत्तीयसवल्ले

हातवकां प्रशालमात्वापि माधविन्द्रे सवल्लें तेनं ग्रहाणां

बुधिलाभेन मध्यिन्द्रे समाजः शतात्। 'ते' च वाक्षिन्धामकाः

प्राणां दशुस्मृतम् (१५४ ४०)। चौको तु रैत एव ब्रह्मे

प्रवें धर्म सिद्ध समंद्र, पाश्चात् पिताः पेताति प्राणणां

प्रतिपरिति

सम:। रह तु नामात्मिन्दिराधिकेन रेतलेको नासिन्, वाक्षिन्धाणां

सत्तविन्ध प्राणा विवाहे, काय मेतदृष्ट्यवपति? रेतलेको

चोकसृ। एवं चोकात्तर मन्त्रि; ब्राह्मणांच्छल्ली मध्यमे बुधाकारणि

प्रसंगति। 'स:' हवार्धिपर्यंज्ञमानस्य प्रज्ञमानस 'पामा' रेताः।

परापि नामात्मिन्दित्रो तत्त्व एव समंद्र, चतो रैतो नासिन्।

जीते तु रैत एवाथे सिद्धान्ते, 'प्रस्र' पवादवर्देको जायनि; चतो

सोचापरीते सति काद्व मन्य म्रज्ञमानस 'प्रजातिः' जगम? शिरि

हितीयथ चोकसृ। म्रज्ञमानस ज्ञववस्ते वाक्षिन्धापुरा: 'प्राणा:

'चिरत्युसा:' विशेषेष्व वागभूसिदिरिति: 'काद्व धर्मिः' कौन

प्रजारी वर्त्ताने? 'षटति' एवं मरम्यादिगे रीतिः माक्षः।

तस्य परिधिते दर्म्यामि—'यज्ञमानं ह या एतेन सर्वेश्च यज्ञ-

कुमुदतुम संसुर्विद्यति; स यथा गर्भे योक्षा सत्तवेव सत्तवचेन्ते;

न वे यज्ञमाने सर्वं सत्तवश्चेष्टं च प्रत्येा ग्रह: सत्तवं: सत्तव-

तीति'–षटति। रह 'यज्ञमानंगद्वे तत्तवमहत्तं शिष्यबुधे विविषित।

'एतेन' सर्वेषामि शिष्यिसमुद्रेन यज्ञोऽर्थस्वर्त्ति

प्राणाश्वराहिता संस्कारः, स एव चाव्र मियते; न तु यज्ञमानस्य

सम्बन्धस्वर्नूषित्। निष्ठि: क्रमेष चंद्राये हुतान:। यथा योक्षाम्

'प्रस्र:' मध्ये 'स:' प्रतिपद्व गर्भे समंद्र, एव सत्त्वे यज्ञमानः
'स्वत: संस्कृतान्तारे बोध्यमान: 'स्वतः' चर्चतिष्ठति।
सोचिष्ठ गरी: 'चर्चः' प्रथमं रेततखोकवाले प्रव व 'स्वतः' सम्पूर्णः।
सतत्तेव 'न वै स्वत्वतः' नैवैतन्तित्ति; र्वेदृहु 'स्वत्वतः' चतुर्द्वारः
मानस्य युक्तिः एकाक मनः' क्रमेष 'स्वत्वतिः' निष्पादते। तथा
' स गार्भोपनिवधामास्ततम — "एकाराटोरिचितं कालसं भवति,
सत्तारामोरितिं वुढ़िलं भरवति"—व्रतादि। चतो गार्भरक्षेत्रे
संस्कारी युक्त एव।

'सता नैवोसां पुनर्यथे विस्थापयति —"स्वतिष्ठ चेत्समाने श्रव्यः
किंवेर, कव्यत एव यथः।' कव्यते यज्ञान्तः प्रभातितेवितः
होतेव्यामवर्तं तत्तेववर्तं चंसिति; तथास्य प्रतिता, तथा सेविनः
tतद्न्त: प्रतिहारयति'—व्रति। ‘स्वर्गिष्ठ शिख्याकालः
शिख्यापिरेर शनिष्ठि।' तद्भवी तातेवार्य यथो यज्ञांनारा
संस्कारे श्रव्यः शिख्यान्तः दुपपदते। यज्ञान्तः चित्वातः
तस्मिन पञ्चरात्य चः पञ्चपदते। चत: स्वर्गालाग्ने भे नं संस्कारः
शस्त्रम, न तु होत: संख्यः प्रथमनाविविक्षामवर्गः संस्कारः
रोपय्योगी। नवः स्वर्गालाग्ने नावस्ति मात्रादिरवस्ये;
वायुमक्खण्डः चतुर्ग्रामालावनानुगानात्। नान्यं दोषः।
तत्र तदभवीर्यथे दत्तेवः होतीव्यामालाग्ने शंकः "तवः
सवः सति यज्ञान्तः स्वर्गालाग्ने या प्रतिता बधेश्कीता,
तेक्षा भेव प्रतिहारयायः, 'एनु' यज्ञान्तं ततु 'प्रथातः' शब्दाः
सम्रृ प्रतिहारयति ॥ १ ॥

दृति श्रीमान्यायांबाच्चार्येऽवर्त्तिते माधवीये मेधार्धामाये
पद्मार्धामाये पद्मार्धामाये (तिलामाये) पद्म: खष्णः ॥ ५ (११) ॥
कुंदसां वै शष्णनाखालाभान। रसो द्वन्देतः प्रजा-पतिरबिभेतः पराश्रयः कुंदसाः। रसो लोकानवेधतीति। तं परस्ताखालोभः। पर्यवृत्ताभाराङ्गः। शायचा रेभ्या चिदुभः। पारिवा जगरया। कार-व्यावनुन्तुभवतः पुनः कुंदस्तु रस मद्धातः। सरसैवैस्म कुंदोभिरिष्टे। भवति। सरसैैस्मोभिर्यन्तं तनुते य एवं वेदं नारायणसः। शंसति प्रजावै नरो वाक्षः। प्रजाखेव तदार्चं दृष्टति। तान्नादिना। प्रजा वदुयौ जायते। एवं वेदं यदेव नारायणसः। शंसतो वै तेवालां कृष्यवः। खर्गों लोकं सायंकत्थेवेतद्वाजः। शंसनि एवं खर्गों लोकं यन्ति। तः। प्रयामां शंससति यथा। वृषाकपिलस वार्षिकः। हि। कृष्णकपेस्तथ्राय। मेति। तासु न न्यूत्त्रेश्वरीवेव। नरेतृं स हि तासां न्यूहो। रेभी। शंसति रेभनो। तेवालां। कृष्यवः। खर्गों लोकं सायं-संस्तेवेतद्वाजः। रेभनि एव खर्गों लोकं यन्ति। तः। प्रयामां शंससति। यथा। वृषाकपिलस वार्षिकः। हि। कृष्णकपेस्तथ्राय। मेति। तासु न न्यूत्त्रेश्वरीवेव। नरेतृं स हि। तासां न्यूह। पारिविचित्रः। शंसत्यम्मवै। परिविचिरनिव-
हृदोष: प्रजा: परिचितत्विनः हृदोष: प्रजा: परिचितयन्त्र-ग्रेनेव सायुज्य सहस्रतां सलोकाना मधुनेत्य एवं वेद्य यदेव पारिवैधित: संवसरसैं यै परिचित् संवस्मारी हृदोषः प्रजा: परिचिततिः संवसरं हृदोषः प्रजा: परिचितयन्ति संवसरसङ्केत सायुज्य सहस्रतां सलोकाना मधुनेत्य एवं वेद्या ता: प्रवाहीं शंसति यथा वृषाकंपिं वार्षिकं द्वि वृषाकपिष्टल्याय मेवति तासु न न्यूँकुँ येन्नीवीव नरेत्य स द्वि तासां न्यूँकुँ कार्यः शंसति द्वि येवा यलिम्ब कल्याणं कर्मकुशवेलठकारयाभिर- वापुरुवंस्त्वेवतशहुमानां यलिम्ब कल्याणं कर्म कुर्वल्नि तश्चकारयाभिराप्राप्तवल्नि ता: प्रवाहीं शंसति यथा वृषाकंपिं वार्षिकं द्वि वृषाकपिष्टल्याय मेवति तासु न न्यूँकुँ येन्नीवीव नरेत्य स द्वि तासां न्यूँबो दिशांकृम्यः शंसति दिश एव तत् कल्याणति ता: पच्च शंसति पच्च वा दुमा दिशाभिचारिन्यः एकोहर्ष तासु न न्यूँबो व्यैव च जिनेंगङ्गे दिशो न्यूँकांशनिति ता चर्चेंगः शंसति प्रतिहाया एवं जनकः शंसति प्रजा वै जनकः दिश एव तत् कल्याणिविर्माणु प्रजा: प्रतिहायति

* "सितपर्" क, ख, म।
पूर्वम् ब्राह्मणांसः यिः श्रवणे 'सुकौमिः चंसति', 'त्वाचार्यां चंसति' रति यजुर्वेदम् चिन्तितम् (२७२ पृ ५०), तत् अहूः कुत्तापास्त्र्यं चुरं निधो कुत्तापनामको चन्दी समावाहाः तिन्यक्ष्ठं ॥ दशधरिः मिति तद्विविवाच माह — "कुट्टासां वै नाहनाहासां रसो नन्देदर्थः, स प्रजापतिर बिबेकस्मिनिः कुट्टसां रसो लोकाः नवक्षेत्रस्तीति; तं परस्तात्त्विकौपि: पर्यंत्यनारायणं गायत्री, रैवत्स्त्रीवम्, पारिजित्या जगत्या, कार्यवायानुप् अस्तम्

● डि चतुर्थानायायाय: नृष्णपिष्टकिः प्रय:।। तद्विद्यो निविदायः, कुट्टापायायो विरीयो: पुरीवायायस्ततरीयोः, तत: प्राथायायो सिद्ध:।। तत् कुट्टापायायो नारायायसिद्धः, यत्र रेखिनिः, यत्र पारिजितिः, यत्र कार्यवायः, यत्र दिशमुष्क:।। यत्र, यत्र जनकाः:।। यत्र, यत्र महायाय:।। यत्र प्रनिमेन:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यত्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।। यत्र महायाय:।। यत्र प्रवर्धयाय:।।
यहनुस्सू रस सद्दावत्’—दृष्टि। पुरुषार्थेऽव्य समवनिनां वध-नाना ज्ञान प्राप्याणा गायत्रार्द्धिनां हर्षसं हर्षस्य ‘रसः’ सारः ‘चलनदेव’ प्रतिश्रुतां गौरागृहायुसः। तदानौ ‘सः’ प्रजापति: ‘चन्द्रिम्बेत्’ भीततावान्। केनाभिप्रायेऽपि, सोकामीर्तते—प्रत्य हर्षसं हर्ष: ‘परार्द्ध’ पराभव लोकान् ‘खेलेवति’ प्रतिश्रुतम्य गमित्वति ‘दृष्टि’ चन्द्रिनाभ-प्रायेष | ततो भीत: प्रजापति: ‘तः’ रसे ‘परस्पात्’ परमामे ‘क्ष्योभिः’ गायत्रार्द्धिनां: ‘पञ्चमेत्त’ परितो निन्धवान्। गायत्रार्द्धिनां मध्ये क्स्या: समवनि रसे कथा पञ्चमेत्तानित, तदुपरे—गायत्रा: समवनि रसे नारायणसं पञ्चमेत्तान्। नर-प्रथेम्बद्धे वस्त्रा गुणावताविन, संत्ये ‘नारायणसी’। तथा विद्वेकः सारः ‘रेव’ रेवाःम्बद्धेपेतया गुणावला पञ्चमेत्तान्। जगलाम्: सारः ‘पारिचित्वा’ परितिश्वेत्तोपेतया गुणावला पञ्चमेत्तान्।

वेद्यान प्रायंसः—“यथा खच्छ ख्योभिरिषिः” भवति, वर्षभ-मृदेवभियंसं तदुपे, य एवं वेद्”—दृष्टि। “पञ्चमेत्त वेदितुः दर्श-पुर्णमासादिकां सारयु्मागमार्दिभिमित्रेऽभवति, यथा चमिदेव-मादिमं प्रीत्वेऽबोद्धिता सारयु्मास्यंभेविः: ‘तदुपे’ विद्वार्यथि।

तदानौ कस्ताप्रकृतामयो तच्चो उपपत्ते—“नारायणसी: परस्ति; प्रजा वै नरी वाक् पःः, प्रजास्वेव तदावं गहाति; तष्ठादिमा: प्रजा वदलो ज्ञायते य एवं वेदः, यदैव नारायणसीः”—दृष्टि। “इदं जन:”—वद्याध्यातिष्ठत्वो नारायणः (क्षे०पं० २०२३०१०११।)

तत् “नारायणस्मृतिविषये”—दृष्टि नारायणश्रवण सुनलात्। ताखः—
यहनं नर शाही घरी रह्येन्त•#
तत नर द्रवननि प्रजा विषा-
विचित्रा, धर्म द्रवननि वाक् विषाचिता।
 पत्रस्यम्यन्न नर द्रवननि प्रजा वाच
मववापायत। ‘यंस्याट्’ कार्यादिना: प्रजा लोके
‘वद्याः’ वाग्यावहारकपुषा रचनामहे।
य एवं चेद, तस्य वाच:
वाग्यावहार: प्रजा शय्यल दत्ते चेष्य।
नारायणीनिर्देश यदेरितिम, तत्त पूज्य भित्ति सुमन्द्रभिमात्र•

tा तथापि: पुन: प्रशंसितं—“हस्ति को वे देवाण सर्वं कोक
मायंसल्रावेषेत्यजस्माना: हस्ति एव सर्वं कोकं यन्त्र”–दत्तं।
अष्टौधः।

तथापि नित्य चित्तिप्रभुवे निधिने—“ता: प्रगाथं हस्त्य, यथा
हयाखरिचं वार्षिकार्थं च हयाखरेस्वभाय शेति”–दत्तं।
‘ता:’
नारायणीलिखितं: ‘प्रगाथं’ पार्थ सर्वं हयाखरिचं, शवसाय हस्त्येन्;
यथा हयाखरिचं पार्थ सर्वं हयाखरिचं हस्त्य, तदेदृशेपुष।
वृहादपिस्तोष प्रववविविधियां शेत्यं:।
‘हि’ यस्यात् कार-
भात् रूपं सर्वं हस्त्यं ‘वार्षिकार्थं’ वृहादपिस्तोष शेत्यं
‘तत्’ तस्याकाराणात् वृहादपिस्तोष: प्रयाणमवदयुक्ता
इयां प्रकारसु ‘प्रण’ चार्योत्ति।
विचारं द्वार तन्याय:•

॥

॥ नारायणीलिखितं सिद्धान्तायान्त चित्तिप्रभुवे नित्यहि
कोकपुषा यन्त्रबत्तिम सुमन्द्रम्॥ “तथार्थं
(हयाखरिचं) सर्वं कोकपुषा”–दत्तं प्रयाण  सौ• १। ३॥

॥ “तस्य (कोकपुषा) चार्याविनंदम् (कार्यार्थं) विचारं निद्यं शेतिन्य”–दत्तं।
प्रयाण  सौ• १। ३॥ तद्धि लित चार्य निद्यं विचारत।

॥ “प्रथम हयाखरिचं शेतिन्य ‘यथा द्रवननि’”–दत्तं प्रयाण  सौ• १। ४॥
आयामायमयं द्रवस्यसंस्कारं, विचारं, विचारं, सर्वं, निद्यं, ग्राहणेति शेतिन्य हस्तप्रति  (१
। १९।१–२४)। इष्टेऽपि द्रवननित्यं गार्तितुं तत् तत्सम् “प्रगाथं साधुर्म”–दत्तं (४)।
वृषाकापितत्व युक्तनिदर्शौपि विदेशे, भतोदाति पतुभयां गृहुः गिरायक्ष्म दृश्यं विध्याः— "ताषु न ज्युक्तेविवीय नर्तेन, स ति तास्म युक्तु:"—प्राति। 'ताषु' नारायणसिसु युक्तुः न कुस्यानं, किमूल 'तोवव नर्तेन' विद्यमेश्चि नित्यं भेष कुर्याच्छ।
'सः' एव निन्दः 'ताषु' नारायणसिसु युक्तेविवीयः। तत्सद्योपद्य दितियस्वरसे वर्योदग्निरहितारैश्च शाश्वास्म ज्ञाना वार्षास्म श्रीहास्म वर्मास्म श्रीहास्म श्रीहास्म (२१,२४ पृ०)। तत्सद्योपद्य प्रभास्मर मंदुदासलेण दितियास्म सुदासलेणो- वार्षायेदिति यद्यपि, सोवयं निन्दः।

कङ्कालार्थि विषयो—"रैवधी: श्रमिति"—प्राति। रैवधोपेता कर्तवो रैवधः। "वदास रैभ वदास"—स्त्रावयाविधः: (३० पृ० २. २. १-३.), ता: श्रमितः।

ता क्रम: प्रश्नमिति—"रैवधो दैवास रैधय्य संखो लोक मायंप्रवेदवतन्माना रैभेन एव ब्रह्मेन लोकां यन्ति"—प्राति। "रैभेनः" श्रमं कुबर्षं, कोदिन्तं कुबर्षं दृश्यवः।

विषाणादिवविषयो—"ता: प्रगाहस श्रमिति, यता वृषाकापितः; वार्षाकास्म च वृषाकारेषुस्त्वाय बेकित; ताषु न ज्युक्तेविवीय नर्तेन च तास्म युक्तुः"—प्राति।

पूर्ववत् कङ्कालर्थि विषयो—"पारिचिती: श्रमिति"—प्राति।

परिचित्तकङ्कालिपिता: "राष्ट्रो विष्कपनकन्यः"—स्त्रावयावतस्य चतः।

- "तत्सत् पारिव्रजये पुत्रयाब्दाप्यं यत्व प्रयत्वं तत्त्वर्जितं। तद्यत्व निष्क्रियः- 
  दारित्यामः—"यदै जनसं धपुः। नारायणस्वरूपः। श्रुति रोहस: मद्यपि वैरम् 
  सावध नियुक्ति दयाकाश्म—'प्रति'। प्रति भाषा पृ० ५. १. ५, २०। यह प्राणी गोविस्मो: 
  दिकार चवानः; जनांकत्वर्जितः।"
पारिचितः; तासु "परिचितः चेस सकारस्"—इतिपरिचितः चेस्वर्यस् गुरलावः। ता कथः यसेत्।

ता: प्रारंभितः—"परिचितः परिचितः फ्रिमः प्रजः: परिचितः फ्रिमः प्रजः: परिचितः"—इति। तासूः परिचितः
क्षेत्रनामितार्थानिविषयेत्। परिचितः सर्वः: प्रजः: दार्शनिकः दिनः परिपालकः चेसः निवर्तः प्रजावस्म मणि: परिचितः
सेवामातः: "चेसः निवर्तः; प्रतः: कर्तिर कम्चिणि वा
अयुक्तः स्रवः मणि: परिचितः।

वेदं प्रारंभितः—"प्रवेदेत् सावुधः सदृशतां सब्जोकतां मस्युः
य एवं वेदं"—इति। सहवासः समानार्थः समानार्थः कलाति
वेदिता पारितः।

तासा चच्छः मुरैन पूज्यः दिश्यितः—"ब्रह्म पारिचितोः"
—इति।

प्रवरास्मिदं ता: प्रारंभितः—"संवकारि वै परिचितः, संवकारि हीमः: प्रजः: परिचितः; संवकारि हीमः: प्रजः: परिचि-
विन्तः"—इति। चन्द्रविष्णुवृहद् आश्चर्यम्।

वेदां प्रारंभाः प्राचृविधिः व दर्शयितः—"संवकार्भेत् सावुधः सदृशतां सब्जोकतां मस्युः य एवं वेदं
; प्रवाहसंसर्वतिः, यथा वृषाविपि; वार्षिकः च पुरुषाकपेतः व्ययाय मेति; तासु न चूः
शेर्वीव नर्देसी सर्वाः नृस्तः तासाः नृस्तः।"—इति। पूर्ववेशु आश्चर्यम्।

कालसत्त्वम् विधिः—-"काराः: संसर्वतः"—इति। काल-
श्रद्धोपितः: "काराः:", "इति: कारा मस्युः क्षुवधु:"—इत्यावयवः
(कः पृ। २। ४। १-४.), ता: यसेत्।

ता: प्रारंभितः—"देवा वै यत् किंचि कल्याणः कर्माकृति-
सत्त्व कार्याविरामप्रकृतिमाध्यमातथागता यज्ञिक कामांकन वर्गं
कुस्मित, तत्कार्याविरामप्रकृतिमात्रत्वं-धर्मं. 'कामांकन' कामविशेषांकन
वर्गं सत्त्वते कार्याविरामप्रकृतिमात्रत्वं अविशेषत्वं कामस्थविशेषांकन
जतनं सत्त्व भावाविशेषमित्रत्वं अविशेषतिः।

विष्णुहार्दिके विधये—"तत: प्रगाह संहिती, यथा वृषाकारिः
वाष्पीयं हि वृषाकारप्रतियय मेति; तासु न न्यूनवेदनीयीयं नदेशा
हि तासं न्यूनः"-धर्मं। पूर्वेऽवं आंशिकम् ॥

कॉक्सताराथी विधये—"दिमाञ्चारी; संहिती; दिमभ एव
तलायथं"-धर्मं। "य: समीयो विद्धः"-देवायो ऋषः
(कठो ५० २ १ १-५) दिमाञ्चारी: संहिते । प्राचार्यदिविद्धवातः
"ते देवः प्रागाध्रास्य"-धर्मं कृपिष्ठातुश्रव्या दिमाञ्चारीसिमम्
तत्संक्षेत्रं दिम एव 'कल्याणं' स्मर्योजनमयाः: कारोति ॥

तासं यथं भक्तं दर्शयति—"ततः: पश्च संहिती; पश्च वा
द्रमा दिन्यगतस्वत्तिरवा एकोत्रु"-धर्मं। दिमाञ्चारिसिमस्वत्साज्ञा
रचः पश्च शंसेत । प्रथमा उपस्थेतावा दिमः पश्चालाकां
एव; एद्रो, यासी, वासी, शोमी, जेलेवं 'तिरवः' तिर्यं
विभिन्ता दिन्यगतस्मः, जरं चेका; द्रमं पश्च संहतं प्रपर्यः।

न्यूनवेदनीं निवेदयते—"तासु न न्यूनवेदनायेव ज निन-
देवेदिमा दियो न्यूनवेदनानीति"-धर्मं। 'तासु' दिमाञ्चारिः
न्यूनं न कुर्यः, तत्ता निनर्दं शर्म नैव कुर्यः। 'एव', 'व'
धर्मं प्रदेशं वियययो: समुद्रयार्थं। न्यूनवेदने को ब्रह्मायं,
शोभिषीयते—'द्रमा दियो 'निन् न्यूनवेदनानि' नैव चालयानिं
'धर्मं' भर्तानाभिप्रार्यं। न्यूनवेदनं वेदोद्भावानादेव वर्त्तनगिनी
निगेरी निवेदयुवादः, पूर्वस्थऽहस्तालेन महत्योगिनिबिधार्यं वा ॥

*"निरुपायाम् (कार्याविरामाः) एवेन भाषां विद्धः"-धर्मं पावः वृहः ५,१२।
वस्त्रप्रदीर्घा | १ | ५ |

भंडारी विशेष दर्शनति — “ता जरावश्रेण: धंशति, प्रतित्तिक्या एव” —दृष्टि। पूर्वासा मृच्छा पादि पार्टि भवसाय ग्रंथसे मुखम, तातु दिनाजपलीरणं सर्वेऽ सन्यासाय विषेषु। जरावश्रेण प्रतिलिख धिलास्यः चंक्षन प्रतित्तिक्या सम्बन्धेऽ॥

कहगिः साध्विष्ट विषेषु — “जनक्रान्त: धंशति ; प्रजा वै जनक्रान्तः, दिन एव तालाकहियता तातु प्रजा: प्रतित्तिक्या” —दृष्टि। “दोषभाषा,” —प्रतावः: धंशति जनक्रान्तिभविष्या: ( जैन ४० ४ ६. १६.), ताः: जंगमुः। जनक्रान्त ज्ञाती युग्म-विशेषायुपवासाय भवेऽ, ताः: जागेऽ ॥ जस्मान: जागम्यायासां ज्ञाती जनक्रान्तिभविष्या युग्मायासा तातु; जागेऽ ज्ञाती प्रजा, पूर्वेऽ दोषभाषा सर्वेऽ ज्ञाती प्रजा: प्रतित्तिक्या एव।” —दृष्टि॥

दिनानां नृसिंहनिदिनेव सर्वेऽ वित्तसाँ स दर्शनति— “तातु न नृसिंहनिदिनेव स निर्वित्तेदिमा: प्रजा नृसिंहार्थाति; ताः जरावश्रेणः: धंशति प्रतित्तिक्या एव” —दृष्टि॥

कहगिः साध्विष्ट विधीयस्तिकः — “दशराण्ता: धंशतितः स्त्रोतामोद्वरायासां सम्बंधितः स्त्रोतामोद्वरायासां जस्मानायासां ज्ञाती महति सतिकः —दृष्टि। "हरिको जातराष्ट्रे" —प्रतावः: प्रतिलिख ज्ञातीभविष्या: ( जैन ४० ४ ६. १६.), ताः: जंगमुः। धरिको मायते कथने याखुः ताः: ‘दशराण्ता,’ ताभिर्देवा जस्मानायासां नामस्याम्यां दोषभविष्या योः सामसिद्धिन्यात्प्राप्त ज्ञाती प्रजा। दृष्टिभवेऽ यज्ञापानां धरि सर्वरितामित्रिन्यां ज्ञाती॥

* “दोषभाषा,” —दृष्टि प्रजा: ४० ४ ६. १५।
†, ‡ जनक्रान्तिभविष्या चक्र दशयुः।
पूर्ववर्त्तिकामण्डल विश्वसे—"ता प्रधानम्: शंकरि, प्रति-हाय एव"—दिति स।

dिति शिबमाणकाशाचार्यकारिणि माधवीििे वेदार्थप्रकारे
ऐतरेयारामण्या वहपश्चिमायां पश्चामायाये
(शिबायाये) पढ़: खण्ड: स। (४२) स।

|| पद समू: खण्ड: स।

ऐतरेयारामण्या शंसवैतििो छ वे सुनिर्वेदनेवरु-रंदश् यज्ञायात्यतयाम मिति हैक चाहुः सो
श्रीत्वत्रान् पुषः चशनेवरुरुरु तत्त्वभिलापि-
यामि यत् किष्ठ वद्वामि तथेमा मा प्रतिगातिि्स प्रस्थपद्यतता शष्या ब्राह्मणसे प्रतीपं प्रातिसवलन
मिति तथाभ्रार्यिनिरेषयानं एवाकाले शमिशावय
मुख सन्तनहयाद्यपपित्ति तितििं तीव्राणाशिष्य
जासो मृहीिे मे वाच मतवहीं शतायुं गा मकरिष्यं
सहस्हायुं पुधसं पपिष्टान्त प्रजां कारिमि यो मेघी
मृहीं द्रिति तत्त्वादाःहृदभम्नय ऐतरायाना
श्रीवैिा पपिष्टाद्रिति तं हैके भृवांसं शंसनिः स न
निशेषेद्यावलकामं शंसेश्चैव ब्रूवादायुर्वां ऐतरायालापः


"तदाभस्त्रयः" कः।
भाटव्य मधुदाभैन मति यन्ति त महाभंगः शंसति
प्रतिष्ठाया एवं || ३ (२१) ||

कृतापनामं सिंघं रघुं विधायतमः प्रवाप्नामं सहस्तिका
मानवः द्रष्टवः ( क्षण पौर २. ८. १-१०।) विधते—“ऐतरेय
प्रसाय संसारित”-हर्ति। ऐतरेयसूक्तम सुनिःर्गत: ‘ऐतरेय’,
चन्द्रीतानां सर्वाणां कस्यां काण्य: ‘प्रसायः’; ते महाभाष्यं
कृत्वेत्।

त मेतायाप्रसायं स्वोतु साप्तायिका माध्—“ऐतरेयो न दै
सुनिःरीत्वेत्तदेवेष्ठं, यद् ब्रह्मायत्यायं सिद्धि येव सङ्गुः; सोह
स्रवीत् युवान,—युवका चमेरवुद्धिम्रो, तदभिषुम्पिष्टामि,
यलिष्य वदामि, तस्मा सा परिगत्तिति, स प्रलब्ध函िाता भवसा
प्रारम्भे, प्रतीयं प्रातिस्वस्व सिद्धि”—हर्ति। ऐतरेयायमः
कविः शुभः ‘चमेरावु’—प्रकेरतायायमः मक्कात्तब्बे दद्धे। पुरान
वदमः: पियः। तस्मा काण्णुरायेत्रुति। ववसा सम्बधू।
‘एकी’ याशिका: ‘वद्रायत्यायायम्’-हर्ति तस्मा मक्कात्तसु
नामचेत्य माध्।। युनः-युनः-पटितं: वार्वैंस्रोहानारकेरवशो यन्त्र
गतशारोऽभूत, तस्मा यद्रायसस्वपिष्टारिष शार्यावदादास: मङ्ग्राप्पात्तिः
मक्कात्तम्ब प्रसायस्य ‘चमेरायायम्’—हर्ति नाम सम्बन्धम्। ‘सः’ मुनिरेत्तमः
सकोवानु ‘पुवान’ प्रलेख महावीत्,—है ‘युवका’ कुशिता: युवा।।
पहुँच मन्त्रावृत्तेत्तायायमः मक्कात्तब्बे दद्धेकाष्ठ्यमः, तदाः
प्रभ्यं वस्तो सो परिगता प्रस्य वदामि, ‘तस्म’ ये
वर्तन यवं ‘सा परिगता’ प्रस्य वदनस्य निद्रां मा क्रष्णतं। एवं
পদান্তে সাধারণে স্থির করা প্রথম প্রাক্তন প্রবন্ধার সত্ত্বার কারণে তাঁর বক্তৃতা যে চর্চা চাহিয়া দিতেন—"এত চর্চা চাহি দিতেন"—এতি প্রতিপক্ষ পদ্ম, "বিতরিত বিশ্বাস জন্মে"—এতি প্রতিপক্ষরূপে পদ্ম। "এতি জন্মে প্রদর্শনায়: অর্থাদিক সত্ত্বার কারণে স্থির করা প্রবন্ধার সত্ত্বার সুন্দরান্ত।

তদীয় প্রখ্যাত যোগের—"তন্ত্রবান্ধবের বক্তৃতা ও নিবিড় মন্ত্রাবলম্বন: পিতির প্রতি"—এতি। তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। এতেঃ পুত্র: "দিতেন যজ্ঞ, চ ব 'ক্ষমাক্ষমা'—এতি এতাষামত, এতাদৃশ: স: প্রথমপদ্মপান্তে পিতার দলা সহযোগ সচেষ্ট, তাহার বালে প্রবন্ধমাত্রিকা এ বিশিষ্ট "ঋষি-হায় পামস্থানেনান্তোর তথ্য পিরুলু সতি "প্রথমালু হতে-নাস্ত্রলারঞ্জন। বেদনামুচ্ছিলেতি, সোনালিচীলোতি—'ন' প্রথমালু পিতা তদীয়দিয়ে 'বহুবাদ দ্রষ্টিত প্রাস: এবং হাম প্রবন্ধার্য্যে।

পদার্থ সুনির্দিষ্ট মাহ—"তন দোকানপারে বিশ্বেতি মি বাচ সবচেয়ে, নামায় গা সার্বঞ্জন বহুনুর পুরাণ, পাপিনিতে প্রতিফলন করোমিত বৈ ভবণ সাধক দ্রষ্টি—এতি। "তন্ত্র" চার্যমানাম পুর্ণ সুন্দরিতামুর ঘোষণা পিতা এব নুন্দাত। এত গুণ লব্ধে 'চণ্ডিকা চারু দেশিকায়প্রাক্তন, 'বসনায়িন্দু' ভবান্তো সোনো বাহবুদ্ধি সমুদ্ধি। যাহার মধ্যে সদীয় মাহস চালী: মৃত্তিকারণন বিগত-বিদ্বষ বিষয় দেহ; যাহা মুখ্যত দ্রষ্টি তব দৃষ্টি: ন লে মুখাস্ত কিন্তু সন্ধর্ষণ সোহাদোন। সামৰ্থ্যের সন্দীয় প্রথা, — প্রথা-যুক্ত না 'তাত্ত্বী' গৃহকের যুক্তিমুখী প্রকৃতি কাঠামো, তথা তাত্ত্বী প্রথা 'সহস্রান্ত' সহস্রসাধন্ত যুক্তি কাঠামো।

# "তনা চতুর্বিত্রয়ে স্থানশ্রীগুণেন বিগত-বিদ্বষ বিষয় দেহ: নুন্দাত। ৫.৫.১৫-১০।

'মহতীসরস মহাবশতে নির্দেশ প্রবন্ধার্য্যে সুন্দরিত প্রথমালু'—এতি তাত্ত্বী।
शक्ति:। चतों मा सवजानतो क्यूज्यपुण्यतु 'पापिहाम्' चतियवेन दारिद्राधिकशुभुक्तां करोः। यस्य भा
मिष्यां 'चवच्चां:।' चभिमृत्वानसि, तखासव वायो युञ्ज दलेव चिन्तितां च।

पितु: शापो लोकप्रसिद्धा: दुःखंति—"तखासवादुरअभ्यं ऐतीतमायत: चवच्चां 'पापिः"—पितु। यज्ञातु
पिता शापो दस्तः:। 'तखासव' कारणात् तहछामात्सारिणा जना एव माहुः:—
'चवच्चांशाम्' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां मधे 'ऐतिहायत:।
ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां
पितु: शापो लोकप्रसिद्धा: दुःखंति—"तखासवादुरअभ्यं ऐतीतमायत: चवच्चां 'पापिः"—पितु। यज्ञातु
पिता शापो दस्तः:। 'तखासव' कारणात् तहछामात्सारिणा जना एव माहुः:—
'चवच्चांशाम्' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां मधे 'ऐतिहायत:।
ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां

ऐतमस्य मुः: समजिन: 'प्रमणय:।' सभ्यमिन्सि: पुर्वम:। 'पापिः:।' चवच्चोत्थमात्मानां पुनःशास्त्रां
प्रकाशाम्बेश प्रश्नसंबंधि— "कुन्दसः चैत रसो यदेवेतमप्रसादः
कुन्दसः चैत रसो यदेवेतमाधाति"—दृष्टि । योगय मैत्रामप्रसादः, स एवः
'कुन्दसः' वेदानां मध्ये 'रसः' सारः । अतः एव तथ्यंस्येन वेदानां
कुन्दसः प्रश्नसंबंधि— "चर्मसङ्गीत्वं कुन्दसः भवति, सर्वरूपसिद्धींतं ततुते य एव वेद"—दृष्टि । पूर्ववर्तमा वाक्येयम् ।
पुनरव वृत्तेन प्रधानं दृष्ट्यंति— "यदेवेतमप्रसादः"—
दृष्टि । 'उ' पारिवेश्यं ।
प्रकाशाम्बेश प्रश्नसंबंधि— "स्थायत्यामा वा स्थायत्यामि
प्रधानं स्थायत्यामा मे यथे स्वस्वरूपमें यथे स्वस्वरूपमि"—दृष्टि ।
योगः मैत्रामप्रसादः, स यात्रमोक्षम् भस्मार्णम्, तत्षैविकश्चात
स्थायत्यामा भविष्यति च वचनः । अतः एव 'स्थायिति' प्रबन्धः
फलस्वतः । तथाकस्म यथे प्रयोगः स्थायत्यामा भवति
स्वस्वरूपमि च तथा मे यथे प्रयोगः स्थायिति रसवद्यम्
वाले पुत्र्युज्यम् सम्प्रेष्य वशेषेनेः ।
तत्तबिकिकितः पदेः स्वपनां विधः— "तं वा एव मैत्रामप्रसादः
प्रश्नसंबंधि, पदावर्तमां यथा निविद्यम्"—दृष्टि । पदेः पदेः भवम्यां
यथा निविद्यन्ति वशेष्यन्ति, तत्येवेतमप्रसादः पदेः पदेः भवम्यां
वाले वशेषेनेः ।
भक्ति प्रश्नविधः— "तथात्मस्यम पदेः प्रश्नविधः, यथा
निविद्यम्"—दृष्टि । निविद्यम् पदावर्तमां चर्मस्य पदेः यथा प्रश्नविधः
करोति । तत्तदब्रम्यूष्मान पदेः प्रश्नविधः कुर्यादेः ।
प्रत्येकप्रसादः विधाय प्रवश्चिकार्यः कथो विधते— "प्रवान्
प्रम्पातः प्रश्नसंबंधि; प्रवश्चिकार्यः देवानु प्रचुरानु प्रवश्चिकायेना
तासृषु चर्चें चववाम विशते—"ता चर्चेः: शर्मति, प्रतिधाया एव"—दृति। चर्चेंयोहिंविलावू पाठ्यसाहिन्न प्रतिभाभुलम्॥

भाषास्तरवता: प्रव्योजनका चर्चो विधाय तबैव भाषास्तरवता भाषिष्यन्या चर्चो विषयः—"भाषिष्यन्या: चर्चाभिसंगत्व्याज्यास्वाहायं सख्योत्पत्तिभयायं नागरका भाषिष्यन्याभिरेवारिव भाषायः मात्र भाषायः मर्तिः। ता चर्चेः: शर्मति, प्रतिधाया एव"—दृति। भाषारोजन वज्ञानों वर्तिः; भाषात् मव्यववतु मिश्चा 'भाजिस्काः', ता सर्चनेटित तत्खावलोकनसूत्रसूत्र: 'भाजिस्काः' भाषाचालसरवां सववां कालेकालः। भाषायुगावधू भाषयेन। "चर्चेः प्रागात्यगृहे"—दृति। भाषास्तरापिदितात्सतवृत्त या भाषिष्यन्या: (क्षो पौ २. २०. १०८-१४८.)॥

तासृषु श्रमनं विधाय प्रतिराध्यास्थ्य मर्तिः श्रमनं विषयः—"प्रतिराध्यः शर्मति; प्रतिराध्यः ये दृष्टाप्रसुरानु: प्रतिराध्यावैनादः
মান্য্যতাবীতত্বপ্রকাশ: প্রতিপ্রস্তাপিত অনুষ্ঠান প্রতিপ্রস্তাপি

সমান মতি যক্ত”-রূপ। চুলে “মুথিয়াবিভিন্ন প্রতি বীরি

পাদমি”-ক্ষালিত (চাণ ৫৮০ সো ৫.৪২.) যোগ্য মন্দ

চক্রঃ, যোগ্য “প্রতিপ্রস্তাপ:” (৫৮০ পো ২.১১.১.)। বিচিত্রন্ত

রাষ্ট্র সচিবার প্রতিবিধান, প্রতিপ্রস্তাপ : চলুন্ত প্রতিপ্রস্তাপ:

নদীয়া সচিবার প্রতিবিধানের।

প্রতিপ্রস্তাপ: শাক্তোকঃ শরণার্জনী অনুষ্ঠান প্রতিপ্রস্তাপের শক্তি

শব্দে সমান বিচার। চিত্তচিত্রাণ শাক্তোকঃ শরণার্জনী অনুষ্ঠান

প্রতিপ্রস্তাপের শব্দে মন্দবাচও মন্দবাচও মন্দবাচ মন্দবাচও মন্দবাচ

রূপ: চলুন্ত প্রতিপ্রস্তাপ: চলুন্ত প্রতিপ্রস্তাপ:। নদীয়া পূর্ববাচ শ্রীকৃষ্ণবিজয় চ। ৩।

দ্রতি শ্রীমান্যকাত্যায়তিবিদিত মান্যগীব বেদান্তপ্রকাশে

ইতিইয়ারাজাব বাহুপ্রদিকীয় পাদপদ্মাযায়

(তিথ্যাচার্য) সমৃদ্ধ: শর: ৩ (১৩)।

৩। শাক্তোকদর্শন সাধারণ বিধানে তরলপ্রাপ্তাবিদিতবিধানী এব তথাকথাশহীদমূল,

তথা প্রচ্ছদ সহ সম্পূর্ণ। ইত্যাদি আয়াতের: পাদ: পরিচিতত্বাদি চন্দ্রাব্দমূল। শাক্তোক:

নৈমিত্তিক বাচ প্রস্তাপ সহিত; প্রমুখ প্রতীকবাচ এব (চাণ ৫৮০ সো ৫.৪২, ২৪১)।

তাহ ন মন্দ ন শাক্তোকব্রাহ্মণবিষয়াকম।

৩। “নৈমিত্তিক শরণার্জনীক্রপুপ্ত”-প্রতি চাণ ৫৮০ সো ৫.৪২, ২৪১।

৫১
चह चंद्रमः कण्ठः

हृदयविंद्रश्यामः द्वारं च वर्षिनसः खगोऽ

लोके स्मरन्ति वनं पूर्वं एवामी वयं शमिति ते द्राक्ष-रसः पूर्वं ग्रहः सुबं खर्च्छ लोकश्च द्वूप्त्वते द्रगणं

पुजितुर्जोत्ति द्रविष्णुसः वा एको श्रमः परिद्वारिल्लेखः

ग्रहः: सूर्यः: खगम्भर लोकश्च: प्रभृतीति ते: हाँदिक्षा

पति मेव दृष्ट्वतः सरः सूर्यः: खगम्भर लोकश: द्वू-श्वल्लगंधद्वासब्रेक्खः

सूर्यः: खगम्भर लोकश्च: प्रभृत्वम्

झ्यूति ते: होचुरयः वयं तेषु सदा: सूर्यः: खगम्भर लोकश्च: प्रभृत्वम्

झ्यूति ते: होचुरयः वयं तेषु चोऽखगोऽ लोके मेवयाम

झ्यूति च तथेतयुक्तः प्रयुक्तः: पुनरारज्जगः: ते: होचुः

प्रावोचाः: झ्यूति प्रावोच शमिति होवाचायो मे प्रति

प्रावोचव्रिति नो व न प्रयत्यास्कां: झ्यूति प्रति

वा चंद्रमः शमिति होवाच वशस्ता वा एवो शभैति

य चार्तवंशेन: तं यः: पुजितब्रेक्खः: स प्रतितब्रेक्खः

तस्मान: प्रह्वरीति वदि तवहाः प्रिविन्धयसिद्धे नामहार्द्वशित्याः

वदि स्वयम्; फर्ति मयोऽर्थितं

तस्मान् न ॥ ७४ ॥

• "सौराː"-प्रति शब्दवर्गः च-चः-चः पुष्करिणः

† चित्रधारमाय: वार्ति प्रस्तवेदः
चव देवनीवाद्यं सामग्रीं पदानां समूहं विघ्नं—“देवनीवाद्यं सामग्रीं पदानां समूहं विघ्नं”---दृष्टि। तुलकारेश "पादिर्हाऽ द जरितर्वकि-रोभो दचिखा मनयतर्निति सततथ पदानि"---दृष्टि (पाद १० वी ५ २ २५) योग्य पदसमूहं रजिश्वत:्; च "देवनीवाद्यं" (०/० यो २ १२ १ १७); देवशीतानंदनंहृदयात्।

तं प्रथमं सामग्रीं वाव प्रमाणं सुरं स्त्रेप्त: --- वयं पूर्णं एवातो वयं सितं; तेन हायकार्म: पूर्णं च:। सुखं सामग्रीं लोकस्थ ददहससे रूपं प्रजियुपरिकार्यः वा एको रूपम्: परिशालिद्वेधः रूपम्: सुखं सामग्रीं लोकस्थ प्रभुदृष्टि। तेन हादिर्हाः प्रभुं मेव हठता सध:। सुखं सामग्रीं लोकस्थ ददहससे रूपं प्रभुदृष्टि। तेन होशुर्व वयं तुभं सध:। सुखं सामग्रीं लोकस्थ प्रभुमत्स्थेयः वयं होश्रुव सधं लोक नेश्याम् दृष्टि। स तदेषु रुचा प्रभुऽ: पुनराभ्यन्ताम्”---दृष्टि। पञ्चिशितः पुरा: ‘पादिर्हाः’ देवः। ‘पञ्चिशितः’ मध्यं; तेन हिंदिशितः सधं लोकवेचि वति परस्य परम्प: हठता। तत्तात्तिर्हाः एव सुखवता;---वयं मेव ‘पूर्णं’ प्रथमं प्रहस्ता:। तथा हायकार्मोच्चिपि वयं मेव ‘पूर्णं’ प्रथमं प्रहस्ता:। लोकस्थान ज्ञातान् सदां मेष्राम् दृष्टि। तथा चात्तिर्हाः एव सुखवता;---वयं मेव ‘पूर्णं’ प्रथमं प्रहस्ता:। लोकस्थान ज्ञातान् सदां मेष्राम् दृष्टि। तद्दानिी ‘त्न’ तपविपत्त: मध्यं: ‘पूर्णं’ प्रथमं प्रहस्ता:। सन्त: सामग्रीं लोकस्थ नित्यसंभूतः सुखं भोमाभिधिः। ‘लोकस्थ’ परेषु: वर्षायाम् दृष्टि नित्याभिव:। निर्विचित व ‘त्न’ तपविपत्त: पादिर्हाः सामग्रीं समीवे ज्ञातान् मेष्राम् ‘प्रजियुः’ प्रभुविशेष माम्य:। पञ्चिशित: नेव मध्यं सधं मेष्रामान्त: सामग्रीं मेष्रामान्त:। त्यं प्रथेव सुखवतः। ते च मभे। त्यं ‘परेषी’ परागच्छ। पादिर्हांस स्त्रीवे
गला ‘श: सुखा’ परेषुस्मार्थि: करिष्मासं चोमयांगे, सर्गसं चोजयं निगमिनभूतम्, चादिवेवेच्य: प्रभृः। ैः चादिवं।
परेषुरज्जिसरः सुल्खां करिष्मानवि, सूय भाग्यालिङ्गां वकुतौतंति दाबसेयं।
‘तै’ चादिवं ठूरादाग्यांम गंभीरं हस्ति तदाधिकार भवतान्य भविष्यताद्वैदयविश्व:।
पूर्व नेतृ सर्गसं चोजयं भाचनभूतं ‘शप: सुखाम्व’ भवतान्यसोमयांने मर्मविषेयं ‘दुसः’
मन्त्वात्वं। ैः तदानी मन्त्रं: ‘तानु’ चादिवर्णं ‘एव’ प्रावेदं वयं मन्त्वात्वं,- ैः चादिवं।
सर्गसं चोजयं भाचनभूतं महसुरिर्मीं: कारिष्मामानं शः सुल्खां ‘व’ सुस्वम्बं ‘प्रभृम’ यथं प्रव-\
वीस्वं—यूय भाग्यालिङ्गां वकुतौतं। नत्तं: ‘तै’ चादिवं चाच्यं मूर्तं।
‘चयं’ तरप्पवानवानङ्गं वयं तुष्यं ब्रूमं,– सर्गसं चोजयं भाचनभूतं सुल्खा भस्वमं शः: चियं; तच्चादिच्चानी
मागतेन खवैयं ‘शोषा’ भालिङ्गं कुर्वं ता च यथं वयं प्रभतं: सर्वं
शः चोजं मेधाम् दितं। सोज्जिस्वेतुञ्जारा ‘प्रभु:’ तेरादिच्चानं खवैयं निरिवर्णं
प्रति निर्वर्णं प्रासं; सकोऽयां महसुरिर्मां समंकप्य मात्स्याम

प्रभुकंसमंनन्तं परस्परं संवारं दृष्टं—‘तै’ होशु: प्रावो-\
चारः दितं; प्रावोच मिति होवरङ्गो ने प्रावो चारोण्वाचितं; न म
हि न प्रल्प्कारास्तं दितं; प्रति वा प्रावास दिति होवरः”
\
\
‘तै’ प्रावासमेशम मन्त्रं मूर्तं;—ैः चाने लव मात्स्यामा
मेश पि मधादीय महिमान्य प्रावेशं।& मन्त्रं।
सोज्जिस्वा महिमां प्रावोच मित्रुम्बा पुनर्युर्वेतुवाचसक,–‘चयं’
चन्द्रानं ‘पि’ सम प्रति प्रावोणु: ता चादिवं; प्रल्प्कार मेव
मुक्ष्मयं दितं। तहौया सुक्तं महूदारान्। ता मुिं सुखा
ैः एवं परच्चु:—ैः चाने। ‘मो हि न प्रल्प्कारास्तं?’
प्रतिज्ञान मार्लिंग्बाल्चीकारः; तांबेची तांबरीकारः; तस्सारपि निवेदः सम्सार्गीकारः; तं मद्दीय मार्लिंग वरिष्ठमुः सम्सार्गी-क्षतवाणिः। लूतः प्रसाराः। ततोज्ज्ञः पाहिं ततु 'प्रवचनार्थ सेव' प्रतिज्ञा मार्लिंगीकारं क्षतवाणेश्वुरवानुः।

पञ्चमिरसा मनोमोहकारी सकवायालिंग्बाल्चीकारे दुष्टिं दर्षयति—"यस्मानं वा पएते अस्मीति, य पालिंगेशन; स ये प्रतिच्छेदः यशः। स प्रतिच्छेदः; तस्मान प्रवचनवीति"-तृतः। 'ये' पुष्मान-पालिंगेशन चरितं, एव पुष्मानं पालिंगेशन युक्तं: 'अस्मीति' चरितं: सर्व-रति। पालिंगेशन मयं मयं मय्यर सर्वत्रं सिद्धपर्यं। 'ये' पुष्मानुः परेष प्रार्थित मार्लिंग्ब परिश्रिष्ठं 'तं' तद्दीयाणां 'प्रतिच्छेद्य' याग्यं प्रतिरोधं रुपमृतारं, स पुष्मानुः सकवायं यशं एव 'प्रतिच्छेदः१' विना-मय्यरेत। 'तालमुः' कार्त्तिकः 'न प्रवचनोक्ति' तद्दीयस्यस्य प्रतिरोधं न क्षतवाणिः, विषयालिंग्ब मय्यरागिनोऽतिः।

ततः कीठ्ठे विषये परिश्रिष्ठ मार्लिंग भिन्नवाचक परि-

dhर्षयोगं विषयः दर्शयति—"यदि लम्बाद्वपाणिविष्टावाचकोपालिंगः दपोदियाधुः; यदि लय्यराः, खै मनोवर्णितं तस्मात्"-तृतं। पूर्ब-पालिंग्ब परिश्रिष्ठं मयस्य भिन्नवाचकः, पन्नैश्चित्वार्थर्थं: 'तु'-मय्यरः। यदि काबबिहूः 'चाल्यादुः' पालिंग्बार्थ 'भस्मोपगतेः' चयेर्योस्तु भिन्नवाचकः। यद्रिगुः दिने तम यथं कार्त्तिकः, तत्कालिनेषु मयः कार्त्तिकोपालिंगकं तद्दीयस्य परिश्रिष्ठं मय्यरः। एकविकाणीसकवायवेदान्तं मेकं परिश्रिष्ठ-

dhिन्नवाचकः। विनासांकुर मय्यरहाणेति—'यदि तु' यदि काबबिहूः 'चाल्यादुः' यागार्थ्यं पूर्णं: शास्त्रविधिधाशृः मय्यरः: स्यात्,
तात्रयादरणानात् पुस्तान् सब्जीय मालिकान् ‘चवयं सपोतितं’ यात्रेषैव निविष्ठम्; तात्रयी विषये नायकालिक्षणपरिक्रियारे दोष प्रश्नं। \( \text{तत्} \) श्रीमालस्याचार्य विरचिते माधवीये वैदार्श्याये\n\( \text{तत्} \) श्रीमालस्य विकस्त्रियायां पञ्चमालाये\n(शिरामाये) चषम्भः \( \text{खः} \) \( \text{च} \) (१४) \( \text{च} \)

\( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \) \( \text{च} \)

ते दाटिर्यानिरिसो यवाजर्ष्टिेभो याजयत् द्रुमं पुष्पिनीं पूर्णा द्विविस्तानानि यत्य-\nप्रकृतिततपत्थान्यवृक्षानि (श्रि ८) विंशौ भूष्या विखृ-\nबनी जनावचरत्-म्हो शोचरया द्रमे प्रदर्शीत्: प्रादे-\n्-वेंत् एव द्रमे मद्दरा: समेव गौव तत: पुरवा\nतभाद्धाद्धुरे नितृताद्विशां प्रतियुक्त्स्योणां द्रुमा द्रुमा शुचा \नियत् द्रुति \यदि \लेनां प्रतिगृह्ष्य-\नाईत्यायचे\भाद्रयाय दृढ़तारा हैूव मवस्य\गौसी तपति। एवो \स्रव: \प्रेते रूपं \हरवायावा-\बिभाभास्विपित्विना रामान प्रतिवर्ज्या द्रमं \वो \नयाम \द्वृत्तिं \एष्ट \देव्यो \सुमेधं \मालिका ए \जरित-\n
* \"श्रि" नासि कः युवाधरमः*
वहिष्ठों दृष्टिबां यथावृत्ति। तां हि जरितन्त प्रख्या-
बन्निति न हि त ब्रम्ह प्रत्यायंत्ता सु हि जरितः
प्रख्यायन्निति गति हि ते गुम मायंतां हि जरितन्ते
प्रत्यवृत्तिमिति न हि त ब्रम्ह प्रत्यवृत्तिमिति सु हि
जरितः प्रत्यवृत्तिमिति प्रति हि ते गुम मायंभुगा
प्रजा नेतसस्र विचितनानीत्रिषय हि वा च भज्म विचित-
यिता। जस्मा नेतसस्र पुरोगवास इति दृष्ट्वा यथा
यमेना धुरोगवी यथा हि वंद मनो पुरोगवरं
विद्ययवें हैव यस्तो दृष्ट्वा रुति तथा दादारकहु
दादारकहु यस्ते दृष्ट्वा भवन्ति विलिकाण्यता यथेत
भाजः पर्या। उसो पद्माभिनिविषः। उत्समायु
सार्त्त्वि। पिपर्य। नादिर्या बृहा वस्वस्वेक्ते।
वंद राष्ट: प्रतियभुवोजन्निनिर इति। प्रतियभु भव
तद्रासस ऐखंड्रं राधो वृह्लस्थु। देवा दर्श्वा वरम्
तदो षाम सुचितनम्। युस्म पद्य द्रित्वे द्रिति। प्रतियः
यथायतनिति प्रत्येवेन मेतद्रजपैवे तं वा एते देव
जीवायं संसाति दर्श्वायं यथा निविदुः तथोत्तमेन
पदेन प्रत्योर्तं यथा निविदुः॥ ८ (२८४ )॥

gोष्ट्य देवनीवः। पूर्ण सुमजा। तस्म शुत्यजम्यहिस्पि
पुर्णे विषयकथिपी दृष्टिं। त॥ कामशिवी देवनीवः
प्रतियाधायानितिकामाय दर्शितं—
"ते प्रादिकाङ्क्षिरसो भ्याजयंक्षिः याजयंद्रुश्य ब्रम्हं। दुःि"
पूूणा दृष्टिवादना महुष्यांतर्वित्त प्रतिष्ठातीतातपसानावलक्षणम्भा सिंही भूमा विजुभती जनाधीकरूः ; तस्यां घोषणा इसे प्रदरः प्रादीर्यक्तः ये द्वारा दृष्टि प्रदरः; बजेवे दृष्टि तत् पुरा”-दृष्टि। प्रक्षिप्सां मध्ये एवं एकोषमिः, सोय मादिकाना याने चालिखा महुष्य प्रग्नीचं कार। त सन्नी कार महुष्यरसूली सर्व प्रक्षिप्सो गला तानादिखानावाजय। याजय: ‘सेहा’ प्रक्षिप्सो चतुर्जितः चादि था: रमां दृष्टिरी दृष्टि वर: सागरपरिवित्ताम ‘षददुः’ दृष्टि वेदः। वादा! दृष्टिवालेचं दृष्टि चेषा। स्मणिनिद वह सुवे दृष्टिया नीयी, तस्मान्नु काले दृष्टिपायं दस्ता च ‘यद्’ प्रक्षिप्सो तैर्किरित्व: प्रतिशीतो वती, ‘तानु’ परिवर्धीतुनु ‘समस्त’ नाप्साराणकरोः। तदानेच महुष्यं: ‘तां’ प्रक्षिप्सं चायखं न्यायं नितरा वर्णतवलः। तैर्किरित्व: परिवन्ना चा प्रक्षिप्सो सिंह-रूपयुक्त भूया ‘विजुभती’ यिर: कम्यकी, चैन पातमा, पुरोविषिकान्नु ‘अनान्’ ‘घंटत’ ‘भाषनं’। तदानेन प्रेमा सर्वैं प्रायीतुः शेषः। शुधधिनिदिना सत्यपुस्यवाय: ‘तस्य:’ भूने: ‘इसे’ प्रक्षिप्सोप्रकाशमाना: ‘प्रदरः’ रेखाकार विद्वारथविषेष: प्रादीर्यक्तः प्रक्रियावभवनु। ‘प्रशा:’ भूने: सम्बन्धी व इसे प्रदरः, बर्जनेक्षुस्त तत्र इशणे; ती वेधे परितो भूमेशपरि विद्यार्थण प्रेमा: ‘तत्’ योकादु पुरा भूने: संमतलेवाती तु। ‘द्रव-द्र-द्वर’-दृष्टि निपाततवसूची उत्त्यारंभाय।। तदानेच समस्तसहेज ‘प्रदरः’ विद्यार्थयु: हिर्मित्विविच्यो न बोधास्मीचिदिववः।

प्रक्षिप्सो भूमिपिरिवाग्रस्युष्केन जिबिलस्म्यायां वजन चुडाणारति— "ताक्षादारानिग्नित्तदविच्यं प्रतिष्ठातीवास्य न"
शुचा विद्या शुचा विभाविन्नयम्
वचनादिति—हृति। यक्षादपिः ब्रूः-
दृष्टिनां सवृश्नया परिवर्तना, तथा इत्येकोः शास्त्राः एव माहुः—
‘निहतदृष्टिः’ बोधानुपि कारणेन परिवर्तनां दृष्टिः युनम् प्रतिश्चलनीयाः।
गोभीरतिः प्राधितदृष्टिः चूःकित्ती सोज्यता सती
यति विचित्रसोऽध्या परिद्वैतिः, तदानि युनारपि व्रतवैस्मेन
तप्रतिश्लोकवृत्तु कुর्यावृत्तू। बोधानुपि कारणेन, सोज्यतेऽधिकारेऽधिकारे—कुन
दृष्टिः ‘शुचा’ शोकोपायेऽन्तः दृष्टिः विज्ञाति सती, मा सपि
‘शुचा’ शोकोपायेऽन्तः दृष्टिः विज्ञातुं; सैव विभाविन्नयम् भौतो
न प्रतिश्चलनीयां॥

प्रामाण्य एवं प्रतिश्चलने—“बद्ध लेणां प्रतिश्चलनीयां
देशा अभावाय दशावर्ता चेव भवति”—हृति।
पुनः प्रतिश्चलने—प्रतिश्चतीसौ दृष्टिः दृष्टिः महत्त्वविश्लेषिणे
भवते ॥

प्राचीनसहि विषयमार्ग दृष्टिवस्तुः दृष्टियुपायानना देव-
नीणमार्गमार्ग साधुः—“पथ योगी तपस्यां एवो रुपः प्रेक्षितो रुपः
जात्वामाभिन्नक्तिपालिनाः सतिः वो नयाभ हृति; एव एव देवनीणां नूतनसैव दृष्टिः”
प्रतिश्चलने—“पथः” परिशिष्टीसा: दृष्टियुपायानना
दृष्टिवस्तुः परिवर्तनां ततोऽज्जन्तरम्, भद्दितिपुनाः यज्ञ-
माियाः सहस्त्रवस्तुः ‘योगीः’ मक्खलमध्ये सूर्यस्वपनोऽधिकारै, एव:
‘प्रतिश्चलने’ संपुष्क मायमार्गवालेः। यागुनानिका मुःति:
पुराज्ञां। ‘परां’ मक्खलवर्ती सूर्यः प्रतिविन्त्ये सुभितिपुन: यीड़तुष्कं चन्द्राय न करति, तत्राद्ध सूर्यस्य पुल्लभम्। सूर्यः
केन रुपेश्यामन्त्रायति, तद्भव सूर्यः— बोधे उपेक्षोऽयाः याई-
पुष्पवान्, तादृशं रुपं जाला, ततः ‘प्राचीनाभिन्नक्तिपालिन’ भान्य
३९
बमनाथ्य रस्सु: 'चक्षाभिभानी', तथा अविरहित चाप्चारित चामा चक्षुदेः, तत्र देवेन चुः: चर्मागत द्वर्याः। चक्षुदेःतर्यं त मखरपूर्ण सुभवं हुः, तानादिब्यं एव महुवान, हे वस्त्रिः! 'व' युताम् 'नम्म' चतुं नवाम: दिखवलेन समव्ययाम:।
‘प्रत्य’ यथा कथायं यो हस्ताक्षो भ्रमित:। स एव देवनीयो भूला वेदेनानूपते।

तथा देवनीयं सतदम पदार्थं; तेवु प्रबोधं पद माहं—
“चादिरं छ भरितदक्षिणो दर्शित मनयन्”। प्रत्यं अविना यजमान:। पुरा 'जरिल्यथाः' छोडः। चक्षुरूपः मृहुकान मिष्ठिषाः 'पनयन्' द्वस्तवः।

‘हतिः’ पद महुव भाषे—“तां छ भरितम प्रख्यातिचिन्द्रित।

‘हतिः’ पद महुव्य भाषे—“तां सु छ भरित: प्रख्यातिचिन्द्रित।

‘हतिः’ पद महुव्य भाषे—“तां सु छ भरित: प्रख्यातिचिन्द्रित।


"बतीयपद्यःएवश्चाब्धपमं पद्म मनूष श्वागते—""ता मु जरितः प्रवस्यभवितः; प्रति हि ते समु श्वागतः"—प्रति। पूर्वपद्वत् उक्ष्यानगर्विविशेषः।

पल्ल पद मनूष श्वागते—"चहा वैत सङ्कामितानांसेवं छ वा चशीं विशेषिताम्।"—प्रति। एवं चिरस्। एवं वृक्षः सप्त
वुमामां समपीपिका, तद्नां "बविष्यानां" विनेष्यवाचारुपहि
तानि "पशु" तमोयुक्ताषांहानि "नेत" न गङ्गात्। एवः पालिं
खोंकां विशेषिनाम्।

सत्तम पद मनूष श्वागते—"बब्रा नेत सचनुरोगमां। ध्रंट द्रष्ट्र पद मनो भुरोगमं विश्ववं चैव यथा द्रष्ट्रो रिष्ट
वेदं च यथा द्रम्भो रिष्टति; तद्नां दुर्ज्ञत्वेतेव यथा द्रष्ट्रत्र आवलक्ष्यासिपानि।"—प्रति। एवं "जनसा" भ्रामकुस्। चिरस्।।
पव मार्दिका भव मवामापीण वर्त्ति, तद्नां "भुरोगमां।" समां
प्रदैत्त्येन पुरोगामिना रहितं यूँ नेत न गङ्गात्। पश्चिमस्
पदे पुरोगम्यवर्षिणा दृष्टिम्। यथानां तु दृष्टयेतु पुरोगवी।

प्रतत्तानं— यथा च च च च मनो "चनो पुरोगवं" वीचे वर्तितं ओकरतं रिष्टति विनाशितति। एवं चैव चनोणेव प्रकारं "बर
श्रीम" दृष्टिबृहारुणानि यथानां नेत तस्मातार बादु
वाचिका एव माहु—"दायनेनापि वनमानिः "पश्चिमापि
वाच्यासिपानि दृष्टिबत्ति यथे दृष्टत्या भवित।

प्रतत्तम पद माहु—"वत प्रेतो इशुपति।"—प्रति। चतुर्भीषणवति
तैः चिरस्।। सप्ताक मयं चेतसपीपम् चार्दिवः "इशुपति।" जीवनम्।।; तस्मातस्तु पुरोगम्यवर्षिणा।।

नल्लम पद माहु—"वतो धामामिन्तिः।"—प्रति। चतुर्भीषणवति..."
प्रथि 'पधामि' पादविशेषंदुस्मि: 'जविद' चर्यं सूर्योपसति
मयेन वेगवान्।

द्विः पद मात्र—'उत्ते मात्र मात्रं प्रस्थति'—श्रद्धा। 'उत्ते'
प्रथि 'प्रेम' वृद्धं 'मात्र' मध्यामं 'मात्र' प्रस्थति' चर्यीं चृत्यः
मीमं पृवयति।

पञ्चादशं पद मात्र—'बादिखा वद्या व्यस्तस्थेऽक्ते'—श्रद्धा।
'पद्मं' चर्यीं चृत्यं सुवर्णं।

द्विः पद मनुष्य व्यायी—'पद्मं राजं' प्रति मम्मित्तकं
व्यवस्था; प्रतिविषय भैय तद्वरास ईश्वरं'—श्रद्धा। 'प्रक्रिया' जाता-
वेदविधानं; चक्रीयोगिनिपतिनाते। 'द्विः' प्रचालितमनां
राजं मंदिर चुतंकं धनं 'प्रति मम्मित्तकं' देविशाक्षेपं
प्रतिलोक्षयितं यद्यं तेन गरिम 'राजस्त' मुख-
वाहनस्वादिश्यं 'प्रति वेत्रं मेव' खीरारे मेव 'चृत्यं' चक्रितं
व्यवस्था।

तवोदन्ति पद मात्र—'द्विः राजो भवप्रथु'—श्रद्धा। 'द्विः'
प्रचालितमनां राजं 'वस्तंक' मंदिर चुतं 'हस्तं' युक्ति
प्रस्थतं, 'पद्मं' सख्येश्वर विभुतयम्।

वर्तुद्वयं पद मात्र—'दोभा ददल्या वरम्'—श्रद्धा। 'दोभा'।
धर्मायं: 'चाँ' समस्ताः वरं वेष मंदिरचुतं 'द्विः'
प्रस्थतं।

पञ्चादशं पद मात्र—'तहो भस्म शृवेतनम्'—श्रद्धा। 'तहो'
प्रक्रियोऽसः! 'वा' युवाकं 'तत्त' चादिक्षलयं 'शृवेतनं' सख्यं प्रश्वायः
मस्तु।

भीपपं पद मात्र—'सुधे भस्म ददवे-ददवे'—श्रद्धा। हे
‘दिवे-दिवे’ प्रतिदिन तदादिद्यकः। ‘युष्मे’ युग्माके तित्ततास्।

समदृश्य पद मनुष्य व्याघ्रः—‘प्रलेव यथाभायणति; प्रलेवैन भैतिकरक्लेम’—प्रति ६। हे चिकित्सा! ‘प्रतिगुह्यभायती’ प्रक्षेप मादिकां दृष्टिकोण प्रतिप्रकाशति यथव मद्भा, ‘एतत्’ दर्तन पदेन चिकित्सा:। एत मादिकां दृष्टिकोण ‘प्रत्यप्रमीतेव’ प्रवक्ष्यां प्रवक्ष्याः।

देवोदास्य अदम्येह चक्रमाल्य चक्रमाल्य समदभानि पदानि व्याघ्राय तंखे संस्कारविषयं विख्याते—‘तं दत एते देवरौग्य चांसिति, पदावरां यथा निविद्; तस्मात राज्य पदेन प्रभृतिति यथा निविद्’—प्रति ७। ‘तं दत चारतिवार जरितेवरार दिव्य अदम्येह भायणवलम, ‘एतत्’ इदानौ मुक्तं देवरौग्य निविद्यहति चक्रमाल्य ‘पदावरां धांसिति यथा निविद्:। पदेन पदेन दत्तस्य अदम्येह चांसिति गतमस, तहदत्रावरारक्लेम। यथा च निविद् उत्साह मेन पदेन ‘प्रक्ष्याः’ एवः कारण, एव मनुष्येऽपि धनिष्ठे पदेन प्रणव् दद्यम:। ॥ ८ ॥

प्रति श्रीमाताक्षणाय विरंधिते माधवीवि वेदार्थप्रकाशः
ऐतरैवच्यास्य व्यापरावायः पदावरागायः
(त्रिघाधावे) नवं: खण्डः ॥ ५ (२५) ॥

---

* चिकित्सानि देवरौग्यानि संस्कारानि प्रपद्य भिन्नितं, तस्म नमानि यथा:
शाखाय एतरौग्य सत्तेवरार्य नाम, न तस्म नमानि परिनित्ति; विषाणुसंति:—
परिपरिये त परिनित्ति। शाखायन्मानि प्रत्यप्रमीतावै देवेनानि भिन्नितं
(त्री०: ५: ११)।
भूतैःष्ट्र: शंसतः भूतैःष्ट्र देवः चसुरानुपास- 
चनोतिव युगोनतिव मायवः नेषां वे देवः चसुरानिः 
भूतैःष्ट्र भूतः छादवियवायैनानादायांलेखैवे- 
तद्यजमाना । भूतैःष्ट्र वाप्रिवश भाद्यवः भूतः 
छादवियस्य तनि च चालिंशः शंसति मर्ति- 
शया एवावरःः: शंसष्काहनवः हृतः सिध्यते 
रेतसः प्रजा: प्र जायले प्रजाति वेश तद्विषादि ता 
दृश्य शंसति दशान्तावरा विराज्जनं विराज्जनायते: 
सिध्यते रेतसः प्रजा: प्र जायले प्रजाति वेश तद्वि- 
षादि ता न्यूनाचनन्नं वै न्यूनों उपजाते: सिध्यते 
रेतसः प्रजा: प्र जायले प्रजाति वेश तद्विषादि दृष्टि- 
कािः ष्कारिष शिरुष्कारिष निरुष्कारिष शंसति देवपरिचयं 
वै दृष्काय दृष्टि वा दृष्टि व्याहस्सः वाच मवादित् 
तेवपरिचयव वाच पुनःते सानूषुः भवति वामवा 
चनुष्टुः तस्क्से छन्दसा वाच पुनःते सुतासो मधु- 
मस्समा दृष्टि पावमानी: शंसति देवपरिचयं वै पाव- 
मान्यः दृष्टि वा दृष्टि व्याहस्सः वाच मवादित्तेव- 
परिचयव वाच पुनःते ता चनुष्टुःभो भवन्ति वामवा 
चनुष्टुः तस्क्से छन्दसा वाच पुनःते तव द्रृशो
चरसमती विनिविषयके इंद्राभासपति सत्यं श्रावणः
विषयो चेद्दवीरभधाकरवती वृद्धश्चतुलिना युजन्द्रः ससाहः
इंद्रायंतरविषयं ह वै तेवानभुदाराचर्य ब्राह्मरीति स इंद्रोऽव
वृद्धश्चतुलिनाः युजन्द्रस्य वर्षं मभि द्रासलं समाहं
ट्येवेतदाण्यमाना इंद्राभासपतिभयं मेव युजन्द्रस्यं
वर्षं मभि द्रासलं मयं ब्रह्म तदाद्वः संशस्ते शष्णं
एश्यानम् न संशस्ते ब्रति संशस्ते दिव्याद्वः कथ
मन्येष्विन्तु संशस्ति तथा मन्य न संशस्ते दिव्याद्वोऽधोह
खलाहुन्वेव संशस्ता छर्गी देव लोकः शष्ण महरस्मायी
देव छर्गी लोकः 'कश्चन् छर्गी छर्गी समेतीति स
यवः संशस्ते समानं तत्कष्याद्य यन्न संशस्त्तोः ततु
छर्गी लोकव्यः रूपं तस्मान संशस्त्ते द्रव्यं न संशस्त्
सत्तोः एतति वा चाबौकथायानाभानेदीश्च बाल
विज्ञ्या वृषाकापिरिवयामाधत्रू यवः संशस्त्तेद्यैव स
एतिषु कामः राहुदाबैतट्रे वृषाकापिः सर्वाशि कंद्रा
खींतश्रलाभसक्तं स काम उपासनः य ऐत्रे जागते
प्रेमक्ते मैन्द्राभासपत्यं सूक्ष्मं मैन्द्राभासपत्यं परि
भानीया तस्मान संशस्त्ते छर्गी तर् ॥ १० (२६) ॥

॥ इत्येतरे याज्ञवल्क्ये साधिप्रसिद्धिकायः पञ्चमोऽङ्गायः ॥ ५॥
भज ल निंद्र यथं विश अधिकारिक नि:खुदो विष त—“मूले-शाकें: गंवातित” दृश्यम्। “मूले” भूरिति तिथे मेहक्षेण छादयंति तिरस्कृतविन्दूरशः विन तुषुरो ‘मूले-शाकें:।

ता: प्रवंदित—“मूले-शाकें: देवा चतुराः दापसेव कौटेग युगेनोतेव मायाया, तेषां वे देवा चतुराः मूले-शाकें: केवल भूतं छादविलायनान्वेकं सत्तेतेत्यजमाना भूतेष्वरिवाप्रियाय स्वाभिः भूतं छादविलायन मति यतिः”-दृश्यम्। मूले-शाकें: मधेयानिश्चतुषुनेव विद्येदर्शेव चतुराः युगेन च मायाया च ‘दपासेन’ वामोषे समवेत:। ‘तत्व’ दृश्यम् निपातसनु: सक्षमयाय:। छाप-युगेनाशुरारः विनायक्यिन्तु समागता देशय:। चागले च देवा: ‘तेराम’ चतुराः ‘भूतम्’ एक्षेणं एतासिद्धिभिरास्तयः, पण्डियाः प्रागस्यां ‘एमान’ वतिक्षमय्याग्यान:। सत्तेतेत्यजमाना धापरे कुर्विन्त:।

तासा शुचा मर्यादावसानं विप्रधे—“ता प्रदेशं: गंवाति, प्रतिक्षया एव” दृश्यम्।

शष्ठ शाकास्ते समावाता: “यदवा चंदकीर्याः”-देवयां रचय: ( च० प० ४१४.१-६३.) विद्य:—“साहिन्याः: गंवाति” दृश्यम्। “शाहिन्याः” शाहिन खीरुच्छयोंै: परर्दर्श्योग:, तह-प्रधानपरिज्ञातिृत:गयायानशय:।

ता रचय: प्रवंदित—“शाहिन्याः देवा सिष्ये, सिष्ये: प्रजा: प्राणोऽव:; प्रजाति मेव तथताति” दृश्यम्। शाहिन्याः मिकुण्ड मिकुण्ड, चाप महरत्।

# “त सिंहद्विकारिता सुसमाक्षितसः दर्शा चलमुखः”-दृश्यम् चावधा च१० प० ५३. २४।
† “वदवा चंदकीर्याः देवं शाहिनः”-दृश्यम् चावधा च१० प० ५. २५।
कथ्यमाने प्रशंसितः - "तत्तद्य श्रंशि; द्रमाचरणे विराठचरणे
विराठव्रतेः; चित्तने; रेतसः प्रजा: प्र जायले; प्रजाति मेव
सह्यादि" - द्रति || 

श्रीदुर्गोकारारऽविषयः - "तत्त नूष्यययः वै नूष्ययः राश्रेत्रेः
चित्तने; रेतसः प्रजा: प्र जायले; प्रजाति मेव सह्यादि" - द्रति ||

तत्तः रूपो नूष्ययः चोकारविशेषः कुर्विन्ति ॥ नूष्ययः
मन्यावेशूलविद्वः ||

राकगारः विषयः - "द्रिष्टकार्यः चक्कारिक भिति ( संिते
४७. ५५. ) दाइक्षः संघितः; द्रिष्टतिविद्य वै द्रिष्टकारम्, इति वा
द्रिष्टिविद्यान्या वाच मनायसि, तद्रिष्टप्रवचने वाचर्य पुनिते" -
द्रति || द्रिष्टिविद्यान्या श्रृदताविद्याय द्राष्टिवसरः। द्रिष्टिकार्यः
द्रिष्टिविद्याय। द्रिष्टिविद्याय द्राष्टिवसरः श्रुतः वाचाः। तथा सति
आश्चर्यान्यां वाच" विभिन्नेतुष्णश्रुतां तद्रिष्टप्रवचने वाचयुद्धाति
[ द्रृष्टि भिति तथा श्रावयायाजातम् विश्रुतानामाभिधानम् ], 'तत्त' 
सवं ग्रंथावशान्यात मन्यते मधोऽ 'वाच' वाचोकारिक वणेन द्रिष्टि-
प्रवचनेषु 'पुनिते' श्रुत्यार वर्षो द्रति ||

तस्या घर्षण हृद: प्रशंसितः - "सागुणुपुण्यभिन्नति ॥; वाम्बा
अत्तुपो, ततु स्वेद सन्तोषा वाचपुनिते" - द्रति || वाम्ब्येवताया

* यथायम्बेवुदृढः चक्किपरिभ्रमेते। काव्यपादाः; पर नेत्रित्यं नाम वार्षिकं वयस्सा: 
शंखसारः! तस्या देशम्। आम्रसनेन तु आम्रसनेन विधात युक्तः तत् चक्कित् 
सामितः च चांगेना र वह ज्ञात्से भिन्नते ( वात. २५,३०.), ते वह नवमदशी 
आम्रसनेन गामित्वेता भिन्नते भवाः।

† आयस: श्रृो द. १. २४। दृष्टि।

‡ "द्रिष्टिकार्यः चक्कार्य विलेपुप्प" - द्रति आयस: श्रृो द. १. ६९।

४११
षुद्धुप्रक्षेत्रम् मिमांसात्माचार्यो नन्दुप्रलम्। धतसु ज्ञनो वाचः स्वाभीयं, तेन वाचं सोधयति।

कसमरार्णि विधते – "बुतासि मध्यसत्मा धति पाव-मानी: श्रान्ति"–धति। "बुतासि:"–हस्यस्वासिः (सं ५ ४०१ ४) हस्यस्वासिः पावमानी: ७।

ता अः प्रश्नंति – "देवविद्वं वै पावमान्य दृष्ट वा दृष्ट व्याहनम् वाच मुव्यादिदिद्र्पिरजेत्र वाच वनवीते; ता प्रत्युत्कृर्षे भवति; वाच षुद्धुपु, तल्लैनेव कल्सा वाच वनवीते"–

धति। पूर्वे व्याख्येयम्।

चन्द्रमासा चरणं विघ्नं विधते – "वभ दृष्टि बंधुमती मच्छिन्दिये द्राक्षराष्ट्र चर्चा (सं ५ ४२६ २२ ५) धति"–धति।

देवविद्वं तद्विद्वत्ताकलं दर्शायितु व्याहनामिस महें धर्मं यत्तिः "विविधो चर्चैव चर्चैर्वच्चुतिः युज्येत्: समादु धति"–

धति। "चर्चैः:" देवविद्वं: "पशि" वर्षेत्: "चार्चाति;" "विबि" चार्चाति: प्रजा: शर्म: "युजय" सहकारिषा "हस्यस्वासिः" युजय: दुः "साहें" तिरस्कृतवानिक्यः।

चन्द्रमासा चरणं प्रश्नंति – "तपस्वर्वस्म: देव से देववन्युदातां धताजी:; स देवे दश्यस्वासिनय दुःसु वर्षं मभि द्वसु मध्यसू-स्त्रयेत्वार्जमान देवस्वासिभ्यय मेव द्वसु वर्षं मभि द्वसु मध्यसू मय द्वसु"–धति। "तपस्वर्वस्मः" तपस्वर्वस्मः: देववन्युदातां देव से देवस्वासिभ्यय मेव द्वसु मध्यसू मभि द्वसु मय द्वसु तिरस्कृत्वं "भावोत" देवस्वासिभ्यय मध्यसू मय " तदान्तः "स्मः" देवीः।
भस्मसातनेव 'युजा' सक्षारिषा युक्त: सन: 'भसुर्यम' भसुरसेनं 'वसी' विचित्रपताकाकारियुक्तम् 'भभिदासकम्' देवोपयोद्धेनेन च 'वपाण्य' विनाशितवान्। देववर्ग यज्ञसमा चषप दृष्टरिपायाभ्याम 'दक्षार्कश्चतिष्ठायम्' एव युक्तः 'भसुर्यं वसीं' बाध्यं विचित्रम् 'भभिदासकम्' पर्यययेत् पापं विनाशयति च।

पद्धति प्र मर्यादायेख्यादिना (सं=१५७.२०) प्राचीनतेन वैस्तावानं संकूलं यंनं विचारं, यूनीतरपथभागं निष्कर्षीयति—
"तदाहुः संख्येवं वदेषहास्य, न संख्येवं? दृष्टि; संख्येवं कथाः; काव्य मध्यक्षम्यो संकृतस्य, काव्य मद्यवस्त्रस्य संकृतस्य, संख्ये वै लोकः वह महरस्मायि वै लोकः लोकः; कामिनी संख्ये लोकः समतीति; स यज्ञसंख्येवमानं तत्तु कुर्णैदम यज्ञ संख्येवं तदाहुः ॥, तत्तु खंगिस्व लोकस्य कुर्णम्; तथाच यज्ञसंख्येवं न संख्येवं ॥"—दृष्टि। पूवःश्चायायान्तिमक्षणवर्गं व्याख्ययम्।

संख्येवं दोषाणां दर्श्यति—"पारावि वा भद्रोक्षरानि नामानिदिमो वाचकः ह्याकपिरिवामभवत्व स यज्ञसंहेष्टपीव स एतेऽकां राध्यादस्"—दृष्टि। नामानिदिप्पधारिनि चलारिय शिष्याम यानि सति, एताखेक्त वदेषहासि 'कक्षानि' प्रधान-खलार्थि। तथा सति 'सः' युमान् यदि प्राचीनते 'प्र मर्यादाय'—हल्लन संभूतं संबन्धं, तदानिः 'सः' पुरुषम् 'एतेऽकां प्रधानशास्केऽवा लाभं' तदानी फलम् 'पाप राध्यादस्' विनाशयति।

परं तसः प्र मर्यादायेक्विन्यायेनेन सम्बं: कामोदित न लभ्ये-तेन्यंश्चासनात्—"पारावि व्याकरणं स्थैवौन इत्यद्योक्त्रम् प्रवाहाप्नम्"।
স কাম শপাতি য় ঐকে জাগতে স্বেচ্ছা মেন্দ্রাবাহিনের সহু মেন্দ্রা- 
বাহিন্যে পরিধানীয়া; তথাচ সংযোগের সংযোগেত্ত”—দ্বিতীয়। 
মাদ্রাশাক্ষরণী ব্রহ্মত্বীয় যোগবিষ্ণু হ’বাকান্তি বোধে মেন্দ্রাং, ঐতিঃ-
প্রাপ্ত সুর্যঃ মহাযোগ খল্ল খল্লানীখীয়।; তথা চতুর্থ প্রাথমিকহা”—দ্বিতী-
য়ে দ্বারকা দেশের তাজগতি বিভিন্ন হদ্দস্রোতঃ য় বাসার বিহিতান। স কাম তব 
হত্যাকামী ঐতিষ্ঠপাপে চ প্রাতো ভবতি। ॥ চতুর্থ প্রাথমিক “বাব 
টা’ রাগ দ্বারকা ৪০ (ধর্ম ও ধর্মকান্ত সংখ্যা ১২) চূর্ণ মেন্দ্রাবাহিনের খল্লানীখীয়, 
গদামী ৫ পরিধানী পুঠিত মেন্দ্রাবাহিনের পত্র।; তথাযার ম্যাজিনমির ম ম 
মাধ্যম যান ভবতি। তথাতু কারশাতু প্রাতোত মত ঝাল্লু ন সংযোজনেত্ত। 
চান্দ্রোহাত্রাভায়কো কারণমঃ। ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় শীমস্ক্রায়াচায়পির মাধ্যমী দেবার্থপ্রকায়ে 
ঐতরেয়বাহায়স্য সমাধিত্বকায়া প্রভবায় প্রভবায় 
(র্তিষ্ঠায়ে) দ্রুমস্য খণ্ড: ১০ (১৬) ॥

দেবার্থমায় প্রাথমিক তস্ম হাই নিবারণ চ। 
পুদ্দান্তি দেশায় বিবাহিতীর্থমেশক্ষর:।

দ্বিতীয় শীমস্ক্রায়াচায়পরম্ভাবওঁ নামায় নিম্নাধিকায়কCTIONS -
অবধি বুদা পি মাধ্যমায় সাভাগ্যমালাভায় দেবার্থচায়ঃ তিনী 
ভবায়চায়ঃ বিরচিত মাধ্যে দেবার্থপ্রকায়্যা নামায় ঐতরেয়বাহায়স্য 
সমাধিত্বকায়া: প্রভবায়।।

* “তস্থায়াংমিন” সঃ।
† “বিশ্ব ন মর্য দেখিত (সংস্ক. ১০. ৪৫. ১) নিজ ভেকাহাস্যম”—দ্বিতীয় প্রায় 
নীঃ চ ১০. ১৪।
देवा ४ वे दीवि(१)। देवा वे यद्यं पलव्न(२)।
पा त्या वहान्कौटी(३)। यः हः: क्लोनियो द्वेश(४)
शिल्पानि द्वेश(५)॥ ६ ॥

देवा ४ वा, चसावि देवं, कला मिन्द्र, तदाधुः
वंद्राभिनू, विक्षविज़िति पद्॥ ६ ॥

॥ दूति वष्पचिका समासा ॥
<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Volume</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prithviraj Rasau, (Text) Part I, Fasc. 1, Part II, Fasc. 1-5 @/6/ Rs. 2</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditto (English) Part-II, Fasc. 1</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Prakrita Lakshaṇam, (Text) Fasc. 1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Parāśāra, Institutes of (English)</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Srauta Sātka of Aparastamba, (Text) Fasc. 1-13 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditto Lūttāyāna (Text) Fasc. 2-9 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>*Śaṅkya Veda Sāmkhtī, (Text) Vols. I, Fasc. 5-10; II, 1-6; III, 1-7</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>IV, 1-6; V, 1-8 @/6/ each Fasc.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sākhāya Sātra Vṛitti (Text) Fasc. 1-4 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditto (English) Fasc. 1-3</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>*Śaṅkara Vijaya, (Text) Fasc. 2 and 3 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>*Śaṅkara Pravachana Bhāṣya, Fasc. 3 (English preface only)</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Śrī Bhāṣyām, (Text) Fasc. 1-3 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Śrīṣūra Sāmkhtī, (Eng.) Fasc. 1 &amp; 2 @/12/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>*Taittirīya Arāṇya, (Text) Fasc. 2-11 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>*Ditto Sāmkhtī, (Text) Fasc. 9-39 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Tāṇḍya Brāhmaṇa, (Text) Fasc. 1-19 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Tulśi Saṭsai, (Text) Fasc. 1-4 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Uvāṣadadśā, (Sanskrit and English) Fasc. 1-6 @/12/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Varāha Purāṇa, (Text) Fasc. 1-14 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Vishnư Sūrīti, (Text) Fasc. 1-2 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Vivādaratnâkâra (Text) Fasc. 1-7 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Vrihannârâdīya Purâṇa, (Text) Fasc. 1-6 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Vrihat Soayambhu Purâṇa, Fasc. 1-5</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tibetan Series.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Volume</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pag-Sam Thi Siñ, Fasc. 1-4 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>*Rtogs brjod dpag 'khrri Siñ (Tib. &amp; Sans.) Vol. I, Fasc. 1-5</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Vol. II, Fasc. 1-4 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sher Phyn, Vol. I, Fasc. 1-5; Vol. II, Fasc. 1-3; Vol. III, Fasc. 1 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Arabic and Persian Series.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Volume</th>
<th>Pages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>*Alamgirnāmah, with Index, (Text) Fasc. 1-13 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ām-1-Akbārī, (Text) Fasc. 1-22 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditto (English) Vol. I, Fasc. 1-7; Vol. II, Fasc. 1-5</td>
<td></td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Vol. III, Fasc. 1-5 @ 1/12/each</td>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Akbārnāmah, with Index, (Text) Fasc. 1-37 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Arabic Bibliography, by Dr. A. Sprenger</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Bādshāhnāmah, with Index, (Text) Fasc. 1-19 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Catalogue of the Persian books and Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal, Fasc. 1 &amp; 3 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. 1-21 @ 1/ each</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Fārhang-i-Rashidi (Text), Fasc. 1-14 @ 1/each</td>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Fihrist-i-Tūsī, or, Tūsī’s list of Shy’ah Books, (Text) Fasc. 1-4 @ 1/12/each</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Futūh-ul-Shām Wāqīdī, (Text) Fasc. 1-9 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditto Ażādī, (Text) Fasc. 1-4 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Haft Asmān, History of the Persian Mansawi, (Text) Fasc. 1</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>History of the Caliphs, (English) Fasc. 1-6 @/12/ each</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Iqḇāl ūnāmah-i-Jahāngīrī, (Text) Fasc. 1-3 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Isabīth, with Supplement, (Text) 51 Fasc. @/12/ each</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Mahdāzī of Wāqīdī, (Text) Fasc. 1-5 @/6/ each</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* The other Fasciculi of these works are out of stock; and complete copies cannot be supplied. 
**ASIAIC SOCIETY’S PUBLICATIONS.**

1. **Proceedings of the Asiatic Society** from 1865 to 1869 (incl.) @ 6/- per No.; and from 1870 to date @ 8/- per No.  
   Rs. 50 0

2. **Journal of the Asiatic Society** for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846 (5), 1847 (12), 1848 (12), 1850 (7), 1851 (7), 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1862 (5), 1864 (5), 1866 (7), 1867 (6), 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6), 1883 (5), 1884 (6), 1885 (5), 1886 (8), 1887 (7), 1888 (7), 1889 (10), 1890 (11), 1891 (7), 1892 (8), 1893 (11), 1894 (8), @ 1/8 per No. to Members and @ 2/- per No. to Non-Members.  
   Rs. 50 0

3. **General Cunningham’s Archaeological Survey Report** for 1863-64 (Extra No. J. A. S. B., 1864)  
   2 0

   2 0

5. **Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth** (Extra No. J. A. S. B., 1875)  
   4 0

   4 0

7. **Anis-ul-Musharrabhin**  
   3 0

8. **Catalogue of Fossil Vertebrata**  
   3 0

9. **Catalogue of the Library of the Asiatic Society, Bengal**  
   3 0

10. **Istilāḥāt-us-Sufiyah, edited by Dr. A. Sprenger, Svo.**  
    1 0

11. **Jawāmi-ul-lim ir-riyāḍt, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I**  
    2 0

12. **Khizānāt-ul-ilim**  
    4 0

13. **Mahabhārata, Vols. III and IV, @ 20/- each**  
    4 0

    4 0

15. **Moore and Hewitson’s Descriptions of New Indian Lepidoptera, Parts I—III, with 8 coloured Plates, 4to. @ 6/- each**  
    18 0

16. **Shāhara-yool-Islām**  
    4 0

17. **Tibetan Dictionary by Cesma de Koros**  
    10 0

18. **Ditto Grammar**  
    8 0

    2 0

---

Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. 1—26 @ 1/- each  
25 0

Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra  
5 0

N. B.—All Cheques, Money Orders &c., must be made payable to the N. B. Treasurer, Asiatic Society’s only.