S'RI PĀÑCARĀTRA RAKŚĀ
OF
S'RI VEDĀNTA DES'IKA

CRITICALLY EDITED WITH NOTES AND VARIANT READINGS

BY
VAIDYARATNA
Pandit M DURAIKSWAMI AIYANGAR
Ayurveda Bhūsana, Ayurvedācārya
S'RI DES'IKA DARSANA DHURANDHARA

AND
VEDĀNTA SIROMANI
Pandit T VENUGOPALACHARYA
S'RI DES'IKA DARS'ANA DHURANDHARA

WITH AN INTRODUCTION IN ENGLISH BY
G SRINIVASA MURTI
Honorary Director, Adyar Library

THE ADYAR LIBRARY
Adyar, Madras
1942
SRI PANČARĀTRA RAKSĀ OF
SRI VEDĀNTA DESIKA
श्रीपांज्जउत्तरक्षा
श्रीमनिगमानतमहादेशिकिप्रणीता
पांज्जउत्तरागमस्य
बैद्याभृतसुमुखस्मि प्राधान्येन परिज्ञातपञ्चापनपरा

बैचरन्न-बिप्रद्वाजा, ब्राहुर्वेद्भुपणेन, ब्राहुर्वेद्याचार्येन, श्रीदेशिकदर्शनधुर्णां
मेल्दाक्षम पण्डित दुर्स्वामि अर्याज्ञारुमहोदयेन
बैद्यान्तसिरोमणदुपाधिभाजा, श्रीदेशिकदर्शनधुर्णधरेरक
तोषतादम पण्डित वेणुगोपालाचार्यमहोदयेन च
परिशोधिता

श्रद्धार्य प्रणिलाप्पथचेन
जि श्रीनिवाससमुज्ञना
स्वनिमित्तेन आङ्कलभाषामस्योपद्वाश्चतेन सहिताना

अड्यार् ग्रन्थाच्छण:
अड्यार्
१९४२
# CONTENTS

| Introduction in English by G Srinivasas Murti | ix-xxx1 |
| Sanskrit Introduction (Bhūmikā) | 1-24 |
| Sanskrit Contents (Visayasūcikā) | 25-31 |
| Errata (Sodhanasūci) | 32-36 |
| Śrī Pāñcarātraraksā-Text | 981-989 |
| Index of Works and Authors Cited | 989-987 |
| List of Abbreviations Used | 988-990 |
| Index of Quotations | 991-992 |
INTRODUCTION

The Āgama and the Nīgama

The present publication entitled the Pāñcarātraraksā is the third work of the Pāñcarātra Āgama, published by the Adyar Library Among the great scriptures of the Hindus, the Āgama (also known as the Tantra) and the Nīgama (well-known as the Veda) are considered to be the most sacred and authoritative They enshrine vital teachings of the greatest value and the highest significance The Āgama is fundamentally a Śādhanā Śāstra—The Science of Self-realisation For the benefit of its votaries—Śādhakas or Upāsakas—it prescribes a particular way of life and a practical course of Self-discipline in conformity with the theoretical teachings of its Philosophy It also governs, to a considerable degree, the forms of worship performed in the temples and the religious rituals performed in the homes Both Āgama and Nīgama have their own divisions and sub-divisions The Nīgama is divided into the four Vedas, well-known as Rk, Yajus, Sāma and Atharva The Āgama has its three divisions, S'āiva, Sākta and Vaisnava Each of these has sub-divisions of its own The present work belongs to the Pāñcarātra school or sub-division of the Vaisnava Āgama It is an authoritative exposition and a vigorous vindication of the fundamental teachings of this school as also of the discipline,
the form of worship and the way of life prescribed for those who desire to regulate their lives according to its teachings.

The late Sir John Woodroffe and his collaborators in Bengal have made valuable contributions to the critical study of Śaiva and Śākta Āgamas—specially of the latter—in a number of publications issued by them about two decades ago. As regards the Vaisnava Āgamas, a great pioneering work in this field was accomplished by Dr F Otto Schrader, a past Director of the Adyar Library, when, in 1916, he published his monumental work entitled *Introduction to the Pāncarātra and the Ahurbudhnya Samhitā* together with two volumes of the Sanskrit Text of the Samhitā edited by the late Śrīman Devasikhamani Ramanujacharya, the then Head Pandit of the Adyar Library (Nos 4 and 5 in the *Adyar Library Series*). "The publication of the Ahurbudhyna Samhitā" he then wrote "has been undertaken with a view to starting investigations in a branch of Sanskrit Literature which was once cultivated in countries as far distant from each other as Kashmir, Orissa and Mysore but is now practically extinct except in a very few places of Southern India where considerable remnants of it are still being preserved and partly even studied." The position remains nearly the same even now. It does seem strange that the critical study of the works of this school as well as of the other schools of Āgama literature should still remain a comparatively unexplored field, for, as stated above, the day-to-day ritualistic life and temple-worship of the Modern Hindus are based mostly on the Āgama teachings and traditions, notwithstanding the almost universal esteem and veneration with which the Nīgama or the Vedaś are held as the revealed scriptures or the self-revealed Śruti. For the past hundreds of years, the Vedic sacrifices or
yajñas have largely given place—specially in South India—to resplendent rituals of Temple-worship based on the Āgamas. So too the rituals of Vedic worship at the domestic fire-altars of the Ancient Aryans have largely given place to worship practised according to the teachings and traditions of the Āgamas. In both cases, certain elements of the sacrificial rituals as practised by the ancient Aryans of the Vedic period have been incorporated into the rituals of Temple and Domestic worship as practised in recent times. In any case, it is correct to say that the living religion of the generality of Hindus of to-day is one that is based on the Āgamas—Saiva, Sākta or Vaisnava—which inculcate the worship of Siva, Sakti or Visnu through symbols and images consecrated according to the sacred texts and traditions of the respective Āgamas. According to the eminent scholar, the late P T Srinivasa Iyengar, "the Āgamas, like the Upanisads, were the ultimate development of the Brähmanas, though they contained other elements besides, hence the followers of the Āgama schools sought to prove their orthodoxy by interpreting the Upanisads in accordance with their own tenets. They even gave the name of Samhitā to them, as also the name Smitti, thus indicating their claim to be, what they really were, based on and regularly evolved from tradition. This movement gave birth to most of the later Upanisads, which unlike the earlier ones do not denominate the Supreme Being Param Brahma, but are expressly Vaisnava, Saiva or Sākta in their tone and are probably in many cases but Āgamas under the name of Upanisads. Many of the Āgamas themselves are called Upanisads, though not included in the recognised 108".¹

¹ The Vaisnava Saiva and Sākta Upanisads with the commentary of Sri Upanisad Brahma Yogan have been published as Nos 8 9 & 10 of the Adyar Library Series.
The *Bhagavadgītā* which is called an Upanisad, also the *Smit, par excellence*, and the *Svetāsvatara Upanisad* are works of Vedānta, but show clear traces of the influence of the Āgamas. Garbe has pointed out the influence of the *Bhāgavata* (Vaisnava) Āgamas on the former. The latter bears equally clear traces of the influence of the Saiva cult. Both works seem to be due to an ancient synthesizing movement in which was attempted a higher standpoint than the monism of the Upanisads, the pluralism of the Sāṅkhya and the Vaiṣṇesika and the three tattvas (triple reality) of the Āgama schools, a standpoint from which all three can be reconciled and treated as different aspects of the higher point of view.

The Āgamas in general claim to be based on the Nīgama or Veda. There is also the view that both are derived from a common root or Mūla Veda. Harita, for example, states in his Dharma Sāstra that Sūtra is of two kinds—the Vedic and Tantric (or Āgamic) (शुचिप्रमाणको धम्मः | शुचिश्च विविधा | बैद्धकी तात्त्विकी चेतिति). In later times, however, there seems to have arisen a school which held that the Āgama was inferior to, and less authoritative than the Nīgama and that the Āgama path was only for those who were not equal to treading the Vedāntic path. It is to refute this view that, about ten centuries ago, Śrī Yāmunācārya, the father of the Vaiṣṇava Visistādvaśita school of Śrī Rāmānuja, seems to have found it necessary to write his famous work, the Āgama prāmāṇya, for upholding the view that Āgama is as equally authoritative as the Nīgama or Veda—a view acceptable to all the three great Ācāryas—Śrī S’ankara, Śrī Rāmānuja and Śrī Madhva—so far as we may infer such a view from the fact that all of them were the greatest Vedāntins as well as most devout followers of the Āgama path. It is this fact that has been referred to in the following statement of the late P. T. Srinivasa Iyengar.
"The influence of the Āgamas or Tantras, as they are more familiarly known, on Indian life has been profound. The living Hindu religion of today from Cape Comorin to the remotest corners of Tibet is essentially Tantric. Even the few genuine Vedic rites that are preserved and are supposed to be derived straight from the Vedas e.g. the Sandhyā, have been modified by the addition of Tantric practices. Equally profound has been the influence of the Āgamas on the development of Vedānta philosophy. S'ankara was a professed S'ākta and his Advaita exposition of the Vedānta, though overtly independent of the S'ākta Āgamas, is influenced by Tantric theories and his discipline by Tantric practices. Rāmānuja who, according to Dr. Thibaut, expounds a less forced form of Vedānta and more near to the ideas of Bādarāyana, the author of the Vedānta Sūtras, than S'ankara, was a Vaisnava and regarded the Vaisnava Āgamas as authoritative, though he too seldom quotes them to support his exposition. Madhva is so much under the Āgama influence that his Bhāsyā is but a string of Āgama texts with a few words thrown in here and there to connect them."

**Subject-Matter**

As regards the general contents of Āgama literature, the subject-matter is generally dealt with under four heads *viz.* *Jñāna* (knowledge which is Release or Mukti), *Yoga* (concentration on one subject), *Kriyā* (Action—including all actions from laying the foundations of the temple to the completion of the sacred edifice and the installation of the images therein, according to prescribed rules) and *Caryā* (performance of daily worship other rites, rituals, and festivals etc according to prescribed methods). Though this division into four *Pādas*
or sections is the general plan, there is considerable variation in the different works in respect of the stress laid on and the proportion of space devoted to particular section or sections. In many works it is the practical portion viz the Kriyā and Cintā pādas that are dealt with at great length. So far as the teaching regarding the ultimate reality is concerned, all schools agree in postulating the existence of three Realities (or Tattvas) viz., (1) A Supreme Being, (2) Individual souls, (3) Objective Universe. The names given to these three ultimate realities or Tattvas differ in different schools, but the doctrine of Tattva Trayam is accepted by all schools. Likewise, they all agree in holding that the world is a reality and not Mithyā (unreality). The view regarding the unreality of the world as postulated by Māyāvādins is absent from the Philosophy of the Āgamas. Bhakti—personal devotion to the world-mother or world father or world mother and father (Dāmpati-Jagatāṁpati) is another feature that characterizes all the Āgama schools. To quote again from the late P. T. Srinivasa Iyengar.

"The root of this attitude of Bhakti to a Supreme Being can be traced to that spirit of the Vedic Rsis, which made them praise as the Highest, whatever God, high or low, they happen to invoke at any time—the spirit which Max-Muller has labelled Henotheism. The development of the Āgama schools gave a great impetus to Bhakti by concentrating the attention on one Deva and this resulted in an extreme development of Bhakti, a devotion that expressed itself in an absorbing love—a complete self-surrender. This devotional movement has, as in other countries, given a great stimulus to Art, Temple architecture, especially in Southern India and Lyric (devotional) poetry, especially Sanskrit, Tamil and Hindi have reached a high order of perfection. Music, Dancing
(Nātya) and gesticulation (abhīnaya) have also been evolved under the influence of religious devotion’’.

As regards the significance and import of the word Pāñcarātra, several views have been propounded. These have been discussed on pages 24 to 26 of Dr Schrader’s Introduction to the Pāñcarātra. His conclusion is that the name “Pāñcarātra” is traceable to the central doctrine of this school which has reference to “the Pāñcarātra Sattra of Nārāyana (spoken of in S'atapatha-Brāhmaṇa, XIII 6 1) interpreted philosophically as the five-fold self-manifestation of God by means of His Para, Vyūha, Vibhava, Antaryāmin, and Arcā forms. This would well agree with the statement of the Ahrībudhnya Samhitā, at the end of the eleventh adhyāya, that the Lord Himself framed out of the original Sāstra the system ( tantra) called Pāñcarātra describing His (five-fold) nature (known) as Para, Vyūha, Vibhava, etc” (i.e Antaryāmin and Arcā). He also states that, in regard to the topics dealt with in the Pāñcarātra Sāstra in general, “the Scientific student will probably find it best to distinguish the following ten:

1. Philosophy,
2. Linguistic occultism (mantra-sāstra),
3. Theory of magical figures (yantra-sāstra),
4. Practical magic (māyā-yoga),
5. Yoga,
6. Temple-building (mandira-nimāna),
7. Image-making (pratisthā-vidhi),
8. Domestic observances (samskāra, āhnika),
9. Social rules (vānāsrama-dharma),
10. Public festivals (utsava)”

As has been stated already, the Pāñcarātra Literature, like the literatures of Āgamas generally, has not yet been
studied by the generality of modern Orientalists and critical scholars—Indian and European—to the same extent and in the same scholarly way that the literature of the well-known S.1 schools of Philosophy (including the Vedānta) have been. The Āgamas enshrine a system of Philosophy which has certain special and unique features distinct from those found in the schools of Vedānta and other well-known Darsananas or schools of Philosophy. In regard to the Philosophy of the Pāñcarātra system, it was Dr Schrader, a past Director of the Adyar Library, who undertook, for the first time, a critical study of all available literature on the subject and published the monumental reference-work already referred to—viz., *Introduction to the Pāñcarātra*, (No 5 of the Adyar Library Series) A masterly exposition is contained on pages 27 to 93 of this publication where the subject is dealt with under the following six heads and to which those interested are referred for details

1. Nights and days of Nārāyana (The Supreme Reality),
2. Higher or "Pure" creation (Evolution First stage),
3. Intermediate Creation (Evolution Second stage),
4. Lower Primary creation (Evolution Third stage),
5. Secondary or "Gross" creation,
6. Nature and destiny of the soul

Āgama Literature

The Āgamas have generally been treated as *Rahasya* (secret, esoteric or occult science) Of the many works mentioned as the authoritative scriptures of these schools—108 Pāñcarātra Āgamas, 28 S'āiva Āgamas and 77 S'ākta Āgamas are so mentioned—only a few have been printed so far. The names of many others quoted in certain commentaries
on extant Samhitās have not yet become available even as manuscripts

Each of the three schools—Saiva, Sākta and Vaisnava—have further divisions and sub-divisions (Upa-Āgamas)

Saiva Āgamas

The literature of the Saiva school is intimately related to that of the Sākta school. The school is designated as “Saiva” because the name given herein to the Supreme Being is “S'iva” regarded as the World-Father, the Final Cause of the Universe. Under the Saiva Āgama (also known as the Mahesvara Āgama) come the following well-known divisions

1 The Pāṣupata School Pasuṭapati Śūtras and writings attributed to Haradattācārya and Lakulīsa (or Nakulīsa) are considered as the authoritative works of this school.

2 The Siddhānta or Saiva Siddhānta School This is the living religion of a considerable section of Tamilans in South India. Among the authoritative works of this school are the well-known 28 Saiva Āgamas, Nilakanta’s Bhāsyā on Vedānta Śūtras (usually referred to as Saiva Visistādvaita) and an extensive literature in Tamil written during the last 1500 years or more by Saiva Ācāryas of the Saiva Siddhānta school. Among the 28 Saiva Āgamas, the Kāmika, Kārana, Suprabhedā and Vāthula are considered specially authoritative.

3 The Pratyabhijñā School of Kashmir Among the authoritative works of this school are the S'iva Śūtras of Vasugupta, Śpanda Karikā of Kallata, Śvādṛṣṭi of Somānandanātha and Pratyabhijñā Śūtra of Utpala (Pratyabhijñāhrdayam of this school was published by the Adyar Library in 1938 as No. 19 of the Adyar Library Series)
This school is designated as "Sākta" because the name given herein to the Supreme Being is S'akti regarded as the World-Mother. Among the foundational works of this school is the S'akti Sūtras from which quotations are cited by Bhāskararāya in his commentary on Lalitāsahasranāma—a very popular work on the thousand names of the World Mother designated as Lalitā. As has been stated already, Sir John Woodroffe and his collaborators in Bengal have published a number of Tantras of this Āgama. Under this School (also known as Devi Āgama) come the 5 Subhāgamas, 64 Kaulāgamas and 8 Misra Āgamas. Saundaryalahari attributed to S'ri S'ankarācārya, a popular work in use for daily devotions and Upāsanā belongs to this school. An authoritative edition of this work edited by the late Pandit S Subramanya Sastri of the Adyar Library was published by The Theosophical Publishing House, Adyar. He also edited another popular work of this school viz., the Varvasyārahasya of Bhāskararāya (with his own commentary) published in 1941 as No 28 of the Adyar Library Series.

Vaisnava Āgamas

This school is designated as Vaisnava because the name given herein to The Supreme Being is "Visnu," "Vāsu-deva" or "Nārāyana" regarded as the World-Father or S'rīman Nārāyana where S'rī and Nārāyana are regarded as one—World-Father and Mother.

Under the Vaisnava Āgamas come the two schools of Vaikhānasa and Pāncarātra Āgamas which govern temple-worship in Visnu temples. The present publication is a work...
of the Pāñcarātra school. The emphasis in Vaikhānasa and Pāñcarātra rituals of worship is stated to be on Vedic and Taṅtric forms respectively.

The origin of the Vaikhānasa Āgamas is attributed to Vikhanas or Brahma himself who revealed the Sāstra through his four disciples Atri, Marīcī, Kāṣyapa and Bhṛgu each of whom wrote a Samhitā of his own. Of these, the Atri and Marīcī Samhitās are already printed and published by the authorities of the S'ātri Venkatesvara Temple at Tīrūpatī where worship is according to the Vaikhānasa Āgama. The Bhṛgu Samhitā also is expected to be soon published by the same authorities. Further, a number of works of this School—about ten in number—have been published mainly in Telugu script, in the Vaikhānasa Granthamālā Series, Madras. A work under the title of Vaikhānasa Āgama and attributed to Marīcī was edited by K Sambasiva Sastri and published in 1935 as No 121 in the Trivandrum Sanskrit Series. It is interesting to note that S'ātri Vedānta Desi, the celebrated author of the present work on the Pāñcarātra school (of which he was a devoted follower) has written a work about the Vaikhānasa Āgama also. This work is entitled Sajjana Vaibhava.

As regards the Literature of the Pāñcarātra system, Dr Schrader gives a synopsis of no less than 215 Samhitās, listed as works of this school (Vide pp 6 to 11 of his Introduction to the Pāñcarātra). He also adds "There are further a number of Samhitās, quoted or mentioned by name, which seem to be different from those of the Lists. A complete list should some day reveal many more names." Only 11 of these were available to Dr Schrader in print when he published his Introduction to the Pāñcarātra in 1916. Of these, he gives the following details on pages 12 and 13.
"The Editions of Samhitās, most of which are now not easily obtained, are the following eleven

1 Ṛṣara Samhitā, Telugu, Sadvidyā Press, Mysore, 1890, Yogi Pārthasārathi Aiyangar
2 Kapāyāla Samhitā, Telugu, Kalyāna-kumāravilāsa Press, Tīruckkovalūr, no year, Yogi, etc (see 1)
3 Pārasara Samhitā, Telugu, Vāgīśvārī Mudrāksara Sālā Press, Bangalore, 1898, Ḥyunni Rāghavācārya
4 Pāḍma Tantra, Telugu, 1891, rest as in 1
7 Bhāradvāja Samhitā, Telugu, no year, rest as in 1
8 Lakṣmī Tantra, Telugu, 1888, rest as in 1
9 Vistutilka, Telugu, Bangalore, 1896, Rāghavācārya.
10 S'rīprasna Samhitā, Grantha, Mangalavilāsa Press, Kumbakonam, 1904, J Ramasvāmi Bhattācārya
11 Sāttvata Samhitā, Devanāgarī, Sudarśana Press, Conjeevaram, 1902, P B Anantācāriar

(A portion of the Ahurbudhnya Samhitā in Telugu character, is not worth description)

With the exception of Brhad Brahma Samhitā all of these need re-editing, a critical edition of 4, 8, and 11 being particularly desirable"

A few additions have been made since then. These are the Ahurbudhnya Samhitā published as No 4 of the Adyar Library Series, Jayākhya Samhitā and Parama Samhitā published as No 54 and 81 in the Gaekwad's Oriental Series

The origin of the Pāñcarātra Āgama is traced to the Supreme Being S'rīman Nārāyana who is stated to have revealed the Sāstra to Nārada, S'āndilya and other Maharsis, through Sanaka and other Great ones residing in S'vetadvipa—"The
white Island." In any case, it is held that references, to "Pāñcarātra" occurring in Chāndogya Upanisad¹, S'atapatha Brāhmaṇa², Rāmāyana³, and Mahābhārata⁴, point to the great antiquity of this S'āstra.

There are also references in ancient works like the above to the Sātvata and Bhāgavata schools of the Vaisnava Āgama, but, in his S'rī Bhāsyā, the great commentary on the Vedānta Sūtras, S'rī Rāmānuja treats the three terms—Bhāgavata, Sātvata and Pāñcarātra—as being almost synonymous.

**The Author**

The author of the present publication is S'rī Venkata-nātha, the thrice—greatest Ācārya, reverently referred to by his

¹ “क्रेयवेद भवोत्यैसिः यजुर्वेद सामवेदमधवेवेद चुरूषम्, इतिहसुपुराण पवम वेदाना वेदं विभु राशि वेदं निधि वाको वाक्यम् एकायनम्” इति (VII 1)

Oh Sanatkumāra I have learnt Rgveda Yajurveda Sāmaveda Atharvana Ekāvana etc The term Ekāvana is taken to mean Pāñcarātra

² “म पुरमेष पवरात्र यज्ञकुमपययत्”

—(Sātāpatha Brāhmaṇa XIII 6 1 1)

³ पुराणेत्रेव वेदेभ पवरात्रतथेतेव च।

ध्ययन्ति योगिनो मिति क्तुभिस्व वजस्ति तम्॥

—(Rāmāyana, Uttarākanda Sarga 7 Verse 16)

⁴ सास्थ्य योग पवरात्रं वेदारण्यक्षेत्र च।

ज्ञानार्थमति श्रव्येष शैवेष भक्तिज्ञ प्रचरण्ति हि॥

—Sāntiparva (Chap 359 Verse 1)

The whole section of this parva called the Nārāyanīya (Chaps 344-361) has references to this topic.

“इद्य महोपनिषद चतुरूषवेदसमन्वितम्।

सास्थ्ययोगक्तात्मेन पवरात्रात्वज्ञात्तव्रितम्॥

नारायणसुकृतीर्ण नारदोषाध्यायेन पुरा।”

—Sāntiparva (348-62 & 3)
devoted followers as Vedânta Desiqa or Nigamânta Guru, and well-known to fame under the titles of "Kavitârkika Simha," "Vedântacârya" and "Sarvatantrasvatantra"—"Master of Sciences Arts, Crafts and all other branches of knowledge." The most erudite scholar of his time, both in Samskrât and Tamil lore, the composer of many mellifluous and soul-stirring hymns, brilliant logician and controversialist, the author of exquisite poetry and superb prose, a dramatist of unique excellence, the profoundest philosopher of his age, an incomparable expounder and teacher, a Jñâni wondrously wise, a Bhakta beloved of the elect, a Prapanna and saint, adored by his followers as God's own, our author was a versatile genius and a literary luminary of the first order who lived a full and hallowed life, extending over a century from 1268-1269 A.D to 1369-1370 A.D. An excellent and concise account of his life and works has appeared in Vol II of the Cultural Heritage of India in the article on "The Historical Evolution of S'ri Vaisvnavism in South India" by S'rîman V Rangacharya, to whom I am indebted for the following extract.

"In the history of Vaisnavism, the name of Vedânta Desiqa (or Vêkatanâtha) is second only to that of Râmânuja. He was the son of S'rî Anantasûri of Tûppil near Conjeevaram, by Tôlâramba, the sister of Âtreya Râmânuja or Kidâmî Appillâr, and was born in 1269 A.D. Tradition regards him as the incarnation of the bell of the Lord of Tirupati. Educated and trained by his uncle, he mastered all known religious literature by his twentieth year, and entered the life of a householder. From about 1290 to 1369, that is, for more than three quarters of a century, Vedânta Desiqa enriched the

1 Pages 96 to 98. This extract has since been revised by the author S'rîman V Rangacharya at my request.
Vaisnava world with his teachings and writings. Spending his days as a poor and resigned householder at Tiruvahindrapuram (near Cuddalore), Conjeevaram, Srirangam (where he successfully defended Visistadvaita from the attack of rivals), Mysore, and elsewhere, he obtained a reputation which led to his own apotheosis in course of time. It is not possible here even barely to enumerate his writings, which number more than a hundred. They are characterized by versatility, beauty of style and thought, ethical fervour, and deep spiritual insight. As a poet, philosopher and thinker, as a controversialist and popularizer, he was equally great. His works were both in Sanskrit and Tamil and included original compositions as well as commentaries. They can be divided into nine headings or classes: (1) Panegyrics of a devotional character on different deities or Ācāryas, (2) Treatises in elaboration of the Visistadvaitic system, (3) Works in Tamil and Sanskrit, reconciling the teachings of the Alvaars with those of the Prasthānatraya, (4) Secret doctrines of Vaisnavism, (5) Original Tamil poems on various subjects, (6) Epic poems in Sanskrit, (7) Dialectical works directed against rival schools, (8) Treatises on practical daily routine and (9) Miscellaneous treatises. The first set includes the Garudadandaka, Garudapañcāsaṭ, Hayagrīva-stotra, Devanāyakapāñcāsaṭ Gopāla-vimsati, S'rīstuti, Varadarājapāñcāsaṭ, Raghuviragadya-Yatirājasaptati (on Rāmānuja), Abhītisattva, and fifteen other works. Amongst the philosophic treatises on Udbhaya-Vedānta, may be mentioned the following: Adhikārana-carpana, Gitābhāṣya-tātparya-candrikā, Vedārthasamgraha-vyākhyāṇa, Bhāṣya on Īsāvāsya Upanisad, Nigamaparimalam, Dramdopanisat-tātparya-ratnāvali, Tatvātikā (an extensive gloss on the S'rī Bhāṣya), Adhikarana-sārāvali—a series of Sanskrit verses summarizing the discussions of the various sections of the
Vedānta Sūtras), Nyāya-pārisuddhi and Nyāyasiddhānta (text-books of Vaiśeṣika logic), Śesvara-Mimamsā (a commentary on Jaimini’s work tracing the relationship between the Pūrva and Uttara Mimamsas and refuting the common theory that the former is atheistic), and Tattvamuktākalāpa (an elaborate and critical discussion of the nature of the Universe in the light of the Viśisṭādvaita philosophy, together with an explanatory gloss on it called Sarvārtha-siddhi) Desi ka’s lectures on the ideals and daily practices of Śrī Vaisnavism were embodied in the allied treatises of Saccaritra-raksā, Rahasya-raksā, Pāncarātra-raksā, (the present publication), Nikseparaksā, Gitārthasaṁgraha-raksā, etc., which remain even today the most classical and authoritative works on the subject. In explanation of the Mantras (which, together with the Bhāsyas and the Prabandhas, form the triple basis of Śrī Vaisnavism) he wrote, in the Mani-pravāla style, the Tattva- padavī, Rahasya-padavī, Tattva-navanīta, Rahasya-navanīta, Tattva-ratnavali, Parama pada-sopāna, Rahasya-traya-sāra, and twenty-five other works, thereby clearly analyzing, elaborating, and strengthening the views of Rāmānuja. For the sake of the lay people he wrote the series known as Mūrmanikkovai, Panduṛpā, Kalalpā, Ammānapṛpā, Uśalpā, Eṣalpā, Adakkalappattu, etc. In his S’atadūsanī he refuted Advaitism from many standpoints. He also composed the Vedāntic drama Sankalpa-sūryodaya. It consists of ten Acts and is unrivalled in allegorical literature for dignity, grandeur, and intellectual-ity. Desika further composed the Kāvyas of the Hamsa-sāndesa, and Yādavābhyyudaya. In the name of the first of these works there is a significance. The hamsa (swan) was the form in which Visnu taught the Pāncarātra doctrine. The last-named work is a fine and elegant poem which won the admiration of the renowned Appaya Dīksita in the sixteenth
century, and made him compose a valuable commentary on it. The Pādukāsahasra is a poem of one thousand verses on the Lord’s lotus-feet, or rather his wooden sandals. Desīka also composed, in addition to his original Prabandhas (Desīka-
prabandha) in Tamil, an elaborate commentary called the
Seventy-four Thousand, which is lost. Amongst the miscellaneous works of the great saint, mention may be made of the Subhāṣita-nīvī and other ethical treatises written for a chief of the Āndhra country, the Silpārthasāra on art, and architecture, the Rasa-bhaumāmṛta and Vṛksabhaumāmṛta on medicine, and the Vairāgyapañcaka which he addressed to Vidyāranya in praise of resignation when he was pressed to come to Vijayanagar under the sunshine of royal patronage.

It is not surprising that Vedānta Desīka was called in his own age Kavītārkkikasimha, the lion of poets and philosophers, and Sarvatantraśvatantra, the master of all science and knowledge. Many incidents can be cited to show the innate beauty of character of this ideal saint, scholar, and man. Not the least of his services was his saving the S'rutaprakāśikā from the chaos which followed the sack of S'rīrāngam in 1327. This is the reason why his name as Vedāntācārya is invoked by all S'rī Vaisnavas without sectarian bias in beginning the study of the S'rī Bhāṣya."

In preparing the text of the present edition, six palm-
leaf manuscripts and five printed editions were secured for the purpose of collation and critical examination. All were found to contain many scribal and other errors. Of the printed editions, three were in Grantha characters, one in Telugu and one in Devanāgarī. All the Grantha editions, though printed at different times, give almost the same readings. The Telugu edition gives some variant readings, and the Text contains fewer errors than the Texts of the Grantha
editions The help obtained by the Devanāgarī edition was found to be very limited. The details of the manuscripts and printed copies secured for collation are given in the Sanskrit Introduction of the Editor, Śrīman Pandit Duraśwami Iyengar (pp ७५-७९). That designated by him as ध was found, on the whole, to give the best readings. While the Editors have selected for their Text the readings which seemed to them best, they have also given in foot-notes variant readings for the purposes of comparison and examination by other scholars. The following is a summary of the description of collated Texts as detailed in the Sanskrit Introduction.

1 क. Printed in Grantha characters in Vilambi Samvatsara (Kali 4999, A.D. 1899) On the front page, it bears the inscription शाखु गाधवाचार्यपरिशोचितपुस्तकानुसारं मुद्रित। Found to contain many mistakes.

2 क (ञ) 2 H 34 of the Adyar Library. Printed in Grantha script 16 years earlier than क in the Citrabhānu Samvatsara (Kali 4983, A.D. 1882-83) in Cennapuri in the Vyavahārataranginī Press. As in the case of the previous edition, the front-leaf bears the inscription शाखु गाधवाचार्यः परिशोचितपुस्तकानुसारं सम्पूर्ण परिशो chops मुद्रितोऽय ग्रन्थः. Almost all the corrections given in the Errata of the edition designated ध have been incorporated in this edition.

3 ख. This was procured from the Govt Oriental MSS Library, Madras No D 5280 Good Writing. This seems to have been copied about 92 years ago by one Tīrumalai Vedāntarāmānujācārya on palm-leaves in only 12 days. At

1 This belongs to Śrīman T Venugopālācārya, the Joint Editor Śrīman M. Duraśwami Iyengar the Editor has also a copy containing almost identical readings. Hence, these two Manuscripts are taken as one.
the end of the MS, it is written कल्पः सौम्यवर्षं कार्तिकामासः पवनदेशोऽधिः लेखनमार्गः तत्स्य मासायः सन्तविशे दिवसे एकादशीतिभिः वृषभमासः लेखनसमापन कृतम्।

श्रीपाषाणरात्रेश्वरे लिखिता श्रुत्यन्तविस्मणायश्च।

पश्चिम्या द्विजवर्येऽदत्तव्या तत्समक्षेवेन्द्र।

Comparing the mistakes found in the Manuscript with those found in the printed editions, it looks as though this MS was used as the basis of the printed editions. The MS is undamaged and almost complete. In three or four places, a few are found missing either through the mistake of the scribe or through the deficiency in the original MS of which this is a copy.

4 ग् Palm-leaf MS obtained from the Govt. Oriental MSS Library, Madras, bears the Shelf-number (M 49-1)D 5281. Complete. It is not known when and by whom it was copied. It may either be of the same age as ख् or slightly later than that. There is not much difference in readings between this and ख्. The traditional colophon “इति कवितार्फिकसिद्धास्य सर्व-तत्तत्त्तवतन्त्रस्य।।” is at found neither at the end nor elsewhere in the manuscript.

5 ख् Palm-leaf manuscript obtained from the Govt. Oriental MSS Library, Madras No R 4227. Comparing the leaves and writing of this MS with those of ख् and ग which were copied about a hundred years ago, it looks as though that this MS is older by about 300 years. Fortunately, till now its leaves have neither been perforated by insects, nor worn out with age. The present edition is based mostly on the readings of this MS which were found to be the best available. Many acceptable readings found here are not found in other MSS or printed editions.
6 ॥ Fairly old, belongs to the Govt Oriental MSS Library, Madras written on palm-leaves, Shelf-number M 34-3, generally resembles ष in readings From the damaged state of some leaves, it seems to be older even than ष. Several folia at the beginning are missing, and some are injured at the corners The letters are slightly indistinct This MS, which was apparently not accessible to earlier editors and which has already undergone decay due to age was fortunately secured in time for the good readings given therein to be utilised in the present edition

7 ॥ Printed twenty three years ago (1919 A.D.) at Bangalore in Telugu characters by Tūppāl Venkatācārya In point of readings as well as the style of printing, this is somewhat better than the Grantha editions noticed before

8 ॥ Palm leaf MS obtained from the Govt Oriental Library, Mysore, No 2498 Clearly written Complete, resembles very much ष and ष in readings The name of scribe and date of writings not known, perforation by insects has just set in, this must have been copied later than ष and ष.

9 ॥ Palm leaf MS obtained from Govt Oriental Library, Mysore, No 3028 Incomplete, time of copying and name of scribe not noted About the end of the Second Adhikāra which ends “विस्तैरेण चाह योगमन्त्रे दक्षः । तत्र चैषसार प्रीक्त । सवौपाधि . . . . . . ,” some lines are missing

10 ॥ From what is known so far, this appears to be the first printed edition of the Pañcarātrarāksā It was edited by Velīyanūr S'ankhapuram S'ṛī Rāghāvacārya and Kondamūr Koyilunmi S'ṛī Rāghāvacārya, and printed at the request of Kumbhakonam Tattai S'ṛī Krsnamācārya, by Mādapūṣi Pārthasārathyācārya in Vikrama Samvatsara (A.D. 1880) in Madras in the Vyavahāratarangini Press Printed
over sixty years ago, this seems to have formed the basis for the Grantha editions mentioned before. A list of Errata of eight pages is added at the end. Still the credit for bringing out the first Edition of the *Pañcarātraraksā* must go to S'ankhapuram Rāghavācārya.

11 Devanāgarī edition printed at Brindāvan by Dharanīdhara S'āstri and S'rīdharācārya.

In every one of the available manuscripts and editions noted above, there is a uniform break in the third Adhikāra after the words "सर्वेषामन्ततो भगवत्प्रासि:समानाविककालानामपि भागवतानाम् ..." in the topic relating to *Ijyā* (worship and sacrificial rites). Naturally, this is a matter which has caused deep disappointment and regret to our editors and also to myself as I had hoped that the patient and devoted labours of our editors would be rewarded by the discovery and restoration of the missing portion dealing with so vitally important a topic as *Ijyā*. We hope and pray that further research may soon lead to the discovery of the precious find.

For further details, those interested, are referred to the masterly introduction in Samskṛt written by the Editor, S'rīman Vaidyaratna Pandit M Duraiswami Iyengar, wherein will also be found the details of certain special features which are calculated to make this edition specially valuable to critical students and scholars. There is one valuable feature, however, which I must mention here. It relates to a practice of our ancient authors which has been operating as a matter of some disadvantage to modern students. In regard to many quotations cited as authoritative texts—*Pramāṇa Vākyas*—the ancient scholars seemed to have taken for granted that the authorship of such *Vākyas* would be so well-known to

---

1 This book was obtained from S'rīmān Conjeevaram Tāyārsannidhi Varadācārya.
other scholars as not to require any specific mention. This may not have operated as a disadvantage so long as contemporary scholars carried on the practice of committing to memory an incredibly large number of authoritative texts and sāstras, in fact, living and walking libraries wherefrom reference to any authoritative passage could be obtained automatically and with the greatest ease from the mere mention of the text under reference. In modern times, the race of such literary giants is fast becoming extinct due to various causes so that modern scholars find it difficult to trace out the original sources of many of the passages quoted in ancient writings. In regard to authoritative passages quoted in the present publication, our author has followed the ancient practice and has not given specific references to original sources in many instances. It speaks volumes to the patient industry and scholarly zeal of our editors that they have been able to trace out the original sources of as many as 95% of the passages cited. The results of this stupendous labour are incorporated in the Appendices printed at the end of the work. It is difficult for me to find words to express my deep gratitude to Pandit Duraiswami Iyengar for the superb manner in which he has performed his labour of love and for the vast erudition, great enthusiasm and the incomparable devotion which he has brought to bear on the work of editing this publication. S'rīmānDuraiswami Iyengar bears with distinction the title of S'rī Desika Darsana Durandhara bestowed upon him by learned pandits in recognition of his eminent services in spreading the message of S'rī Vedānta Desika, the author of the present publication. Naturally, the work of editing was undertaken by him in the spirit of a pious devotee preparing a worthy offering to be lovingly placed at the feet of his master, Nigamānta Guru of hallowed memory. Where jñānam...
(knowledge and wisdom) worked in happy union with S'raddhā (Reverence and Faith) and Bhakthi (Devotion), as in this case, the result was bound to be an offering well worthy to be placed at the feet of the Master, and so, it has been, as discerning readers may see for themselves. We were also fortunate in our Jt Editor, S'rīmān Vedānta S'iromāni Pandit T Venugopalacharya eminently qualified for his role, not only by his learning and devotion but also by his past services in spreading the Message of the Master, which have earned for him the title of S'rī Desuka Darsana Durandhara—a title which, as I have already stated, our Editor S'rīman Pandit Duraiswami Iyengar beaks with great distinction and appropriate ness. To both of them, I tender, once again, my grateful thanks. I also join them in laying this offering at the feet of the Master to whom, I am sure, they would wish me to render respectful homage in terms of the following verses sanctified by constant and continual usage through hundreds of years

रमानुजदयापां ज्ञानवर्धयमूषणम्
श्रीमेधेशुनाथाय्य वन्दे वेदान्तदेविकम्
श्रीमानू वेदृष्टनाथाय्य कवितार्किककेसरी
वेदान्ताचार्यवर्मों में सतिबिता सदा हृदि
कवितार्किकसिहाय कल्याणगुणशालिनि
श्रीमते वेदृष्टेश्वर वेदान्तगुरुवे नमः
॥ सूर्यका ॥

श्रीमाणिगमान्तमहादेशिके प्रणीतेः प्राज्ञे प्रशंसनीयेःशताधिकेऽः
अन्येः प्रायः पञ्चकृतवरी नीया मुद्रणमहिमोत्सवहरायामानामात-धुनिकानाः दोषिणां रसायनातीति जानन्त्येव बहवस्तद्रमन्यकारालवः। वैण्ण-वानाम्, विशिष्य गुहदसितसम्बद्धायामार्गार्गणपराणाम् उपजीवितया विद्वानानां, पाण्डिकालिकःमर्मिकपराणरसिम्भराणैः, विषयानैः अशोकान्यि प्रिभिहत्य
निगमान्तपुणा निबद्धीवि श्रीपाणिरात्रक्रमी नयन परिणां नैवावीतुः नागराजश्रृवतावता संमुखः। अवैस्मादेव वयस्मुः, यदेव निवारी वनथाक्षरः, अवैस्मादेव नातिसहिनीकाल प्रत्येकस्य रससूतुः मुद्रित्योऽभिवज्ञः कोश इति, परं तु तथा मुद्रिता कोश तर्कोपदेशः किंविशिष्टावः परस्यां सौभाषिक्य अपमणिर्वाच्यितेऽसुहासिताः साहित्यिताः नेषा पठनात् कलमत्य प्रभवन्यवग्नान्युमः। कतमातुकासान्त-मवलम्भ, कति च मातुकाकोशां, सन्तिक्य अन्त्याते समभवन् मुद्रिता इति अन्यपकालकारेकः किमयि नैवासिते तेषु सुचिताः। किन्तु सन्त्युपचरस
समाबसियतम् एतत्, यदु विशिष्यानात्रात्रार्यषानुरोपीयते अन्तर्भस्वय परिक्रियां वा, मुद्रणदिवसमय परिहरणपुस्तक्य संस्करणो वा, पठिताः विनिमित्यायुक्तृक्याभिविद्ध्येते विषयविनिमयजनानि सिद्धक्य मुद्रासौषद्वादीना

¹ भृणिकान्तः प्रिृसार्धसार्थानातीतम् कोशाल्पारणा यथा विवरणः यथायुमः।
² धरणीवर्षान, श्रीराजः इति द्वारे वृद्द्धावक्षे कोशाध्य मुद्रितः।
भूमिका

मविधान वा ने प्रकारणे फिलिप नैवासीत आहत परिषम इति।
अतस्तिदिर्ममित मामालोचनाविद्वस्माभि कोशस्वेरितिक्षास्य सुदृढ़े
चारिकरणे चायमक्रिणण समुच्छ।

श्रीपाण्डराजा अध्याधिबनस्मुद्रणकर्मण उपक्रमात् पूर्व विभिन्नेषु
कालेः विभिन्नेयनिस्तिमिनिविलिकताना विदिताना चिरस्तनाना मात्रका-
कोशानां, उपद्रासाना पठनपरामर्शाद्वा रुखक्रमादनितिदोषपरिहाराय,
पाठभेदाना परिशीलनपुरस्सरं सयोजनाय, स्वकारांतरणा विविधानां सांस्थिक
विकल्पणात्य च व्राहासीक्षस्माभिराहत्य परिषमः। अस्माभिः संस्करणातोप-
योक्ते दष्टानेगुरो गोंगुप ख सजिंते कोष एवान्तस्तस्तिक्षानकाल सम्ब्हागति
विलिलिकतः। श्रीपाण्डराजान्या मुद्रणोदतेन केनरिचित्, अनेन वा
परिशीलकेन अस्तुपलयेशु गोंगेपु अतीच प्राचीनो घ ग सजिंते कोषो
द्वापि न बेतावता म्याता परितलचरवित्त बुकुमुपवत्ते, यत्स्तयोद्द्धेय-
माना सुयहवो विवेकप्रेफारणीया पाठकाद्यो न हि मुद्रितचरेषु
कोषों कन्धदुपप्पव्यत्ते। अस्माभि व बजलत्य कोशस्य पाठरित्यवेव
कोशान्तरीपाठरेव्योगः प्रशस्तायत्त समालोच्य सैवास्य अन्नस्य नवीनमूढ़े
विशिष्टनीयंनेन बहुस्त्रृष्टाच्छाँचारिः।

अध्यात्म प्रस्थविषयस्य किष्किदिव महार्षिणाः प्रभेस्तायः। किमिदुप
पाण्डराजान्य नाम ॥ कृतं वर्णं नाम् ॥ क पृथक एव न पर्वतको वा ॥
इति बहव. प्रच्छन्नि। पुक्काल्प्रयणां पावनचरिता भागवता पाण्ड-
राजास्मिनितिपादिताः विधीनय अनुस्थाव वैदिकानिः वैष्णवस्मादायमूल-
भूतानि निद्यक्ष्यानि निर्तुक्तवनीति नूतनिदन न बहुना विदितम्। अते
किष्किदिवमविवरणपेक्षे विष्योऽस्य। पाण्डराजाभयस्य शाब्दिक प्रथमरचिताः

1 हृत्यामुद्ध अत्यन्तर भूमिकायिन् विषयस्मृतिश् विकरणम्।
भूमिका

चोपदेस्त्र च श्रीमचारण्य एवेति नैकथा लिखितपटितमेव प्राकृते परमार्थिभि परमाचर्याखंडें वस्तुतत्त्वमः। भगवता गणितमिति भगवत्सेवाप्रकारमिति पाण्डुर्जणेऽपि भगवचाष्ठामिति नाभा च तदभिजैतिकीयें। ¹ प्रतिदशान्त्रापये अक्षुण्मात्रिभिरपि श्रीपौर्णे सामान्यत स्तोत्रेश्चस्पतिः अतिरजसततिरभृतिषु स्तोत्राखलेः परिशीत्यमाने इति। प्रयोगे पांक्रामिति श्रुतिसत्त्वं सात्त्वत्सतनानामु असद्दं शास्त्रं किमि विवत हि, तस्य च भगवानु आदिमो गुरु श्रीव पतिरेव स्वयं रचयिनेति च शक्यमयानांमु। ²

किन्तु नेतमुर्भुक्त्यमानेविषयात् सुशक सुन्यकं निर्णेतुम्। यतु सन्धाय एष कर्ताः प्रवीक्षणेऽपि इति, देशस्यत्स दक्षसमिन्न वा भागे प्रतिक्षार्थश्चाय श्राक् समुपनत इति च। भगवता नारायणेन भक्त्युर्जन्ताय नाराय व्रत्मत शास्त्रमिद समवदुपदिश्यमिति, तस्माच महर्षियमपर्वमाहितं तदिवसुपदेशादाय प्रचारमध्यमध्यमगच्छदितं च पारस्यर्भेत्यते कैलिन्यकाकत्वायस्ते सामान्यार्थिकैविभावेत। तदेवतस्य चावद्यमनाय

¹ "प्राच्याय रश्नो रुप प्राच्यो रुपमालम ।
प्राच्याय फल प्राप्तेष्वा प्राप्तिरिवर्दि च।"
वदनति सकं वेदं सैतिहासपुराणक।

² इत्यथास्मातिवाहस्त्ररप रमनुष्टावः सारः शास्त्रं भगवानु वाचुदेव श्रवय प्रणीतवात्विति, भगवता प्रोक्तत्वान् भगवचाष्ठामिति यवद्वस्खितमिति तदेवत श्रीरस्त्रत्रयसो अवर्ष-P auकालिकरे श्रीनिकाल्युक्तप्रातिप्रस्थचायसूककमिति च शालब्धम। शिब लत्री "कृपयासा अपि भूनराजा भवन्तापुरानो नाममात्मा निविश्वकृत्वा देवमदेव कर्मकारी अणुभवद्वारा विनाशिते।" इति च भगवचाष्ठात्तवम निरियय।

³ "वेदान्तेऽथ यथार्थ सद्धच भगवानु हरि।" इति। "संवेदन्तार्थार्थार्थरूप नर्मकस्तौप्य भगवता स्वयमेव प्रणीत श्रीमतपांचाराशाश्च।" इति च शास्त्यायाय भगवतप्रेमीत्व वेदान्तसारसम्भव च निगमान्तस्येव निरहितमातास्ते। (इश्यंता पृष्ठ २३)
भूमिका

“इद महोपनिषद् चतुर्वेदसमावितम्।
माण्डलोग्रामकालतनं प्रक्षरात्मानुदृढ्णिक्षितम्।।
नागवणुभोविरीणं नारदसब्राह्मण पुरा।”

इत्येंतमद्वाभाभणवनमस्य (शास्तिपरबं ३४८-६२, ६३) प्रभाण्यन्ति प्राची विद्विदत्वात् मूलविषाणान्वाच्याः। पञ्चरात्रशास्त्रस्य भगवताहृद्विषेकति धाम अन्यायं नाम नेवहो विचारं इति निर्दिष्टतः। तथा भगवतपुरुविषेकशाम् ‘सात्वतशास्त्रम्’ इति स्वजान्तरमप्रथावतिः। तस्यैतस्य मंज्ञानस्मृ ईश्वरमहत्तिनादिनिषु प्रयोग परिष्ठत्वे। अत प्रमु च शास्त्रमितमवस्थ सा ब्राह्मणान्मु अनुविषाणान्त न इति, भागवता तद्ध, सात्वत तद्ध च साम्प्रयविकेरिमहिन्ये। पञ्चरात्रश्रेष्ठ विद्विना ये वासुदेवमाराध्यन्ति ते वासुदेवनाशा, एकान्तिकनाशा (परमेकान्तिः), सूरिनाशा च सुभवारुष्यन्ते।

इतिमावस्थितीयते, यत पञ्चरात्रश्रेष्ठ श्रुतिमालविषेतं, विद्विन्न चैकायनमुदापुष्करकामिः। एकाण्यन्ति नामेदं चान्दोपयोनिषिद्धि।

“इति भगवोपशोभाय जसुवेदं सामवेदमथवेदं चतुर्थम्, इतिहासपूर्णम्।

पञ्चभेद वेदाना वेद पिथ्य राशि दैव निधि वाको वाह्यम्।
एकायन्तम्।” इति (६, १-२, ६, १-४) इति निर्दिष्टतः।

1 “भगवताहृद्विषेकति धाम अन्यायं” इत्यावधिमिः ब्रह्मुपेशु भगवथाष्ट्रे साक्षायमारम्य निर्दिष्टतः।

2 “एतेवा सात्वत शास्त्रकेन द्वारस्य।
इत्युस्मात्वादि श्रीमान्त नारायणसहस्तदा।
सात्वत विविधास्य गीत सुझ्यगुण व ।।” (स्वरूप १-१०)

3 “तानेव तानेव तानेव। (विविधपूरणे ५-१६, १७)

“तौ कुरूस्मान् सात्वत पदेकालखितं।
एकान्तिकसृष्टमयेन वान्त्रिक इत्याच।।” (पदशिष्ठ ८-२, ८०)
भूमिका

इत्यदूर, उपनिषदवाच्यं तु बेदशालामि सह श्रुतिशैक्षकायनात्या स्वात्मना कथं-कथीतेति संतक्तमाराय नारदेन कथिता कामि कथाम् अभिव्यक्ति। अतःश्यानुभीयन्, यत् वैदिकजनवहुमति प्रमाणो वैदसमानामयम् पञ्चरात्रघुष्य प्राकृतभरपुष्पोपशिष्य शंक्तजनोजीवनहेतु अस्त्रयुक्तमान कालाहोः अग्रम इति। श्रीनिगमान्त्युरुस्मिति "श्रुतिमूलमिदं तन्त्र प्रमाण कल्यंतुष्वत्" इति श्रुतिमूलकल्ममयं शाश्वस्य प्रमाणान्तरोऽहेतु न श्रमिति, "इत्यादिवचन तु व्रज्ञत्वमद्वितया एकायनश्रुतिमूलतया च बोधयम्" इति विवरणेन एकायनश्रुतिरप्रस्य मूलमिति निरूक्तिमयाने न्यायपरिशुद्धयो शब्दाध्याये।

म्यन्नन्दीपिकानात्सि पञ्चरात्रामलये "पञ्चरात्रश्रुतावपि—यद्वित्त सोपानेन प्रासादमारहेतु हुलेन वा नहीं तत्सि तद्वित्यारेण हि भगवान् शास्ताव-गनति " इति "पञ्चरात्रोपिणिष्रदि च—शास्त्र च ज्ञेय च वक्ता च वाच्य च मोक्ता च मोज्यं च" इति च्य या पञ्चरात्रश्रुतिः पञ्चरात्रोपिणिष्रदि च भ्रमरापस्य इति स्यात्त उत्पलाचार्य (उपलैण्याय इति भ्रेंद्र महाशय) स्यूमदाहारति ने च द्वे शास्तामकायकायायेव विनिर्दिष्ट हस्तभ्रिग्रन्ति विमर्शका। उपलाचार्येन उपयुक्ते समुद्रात्तानि तालामणि वचनानि यद्य यथाविद्वत्तयाने, ताहिस तदनरोपेन पञ्चरात्रश्रुतिः, पञ्चरात्रोपिणिष्रदि, पञ्चरात्रश्रुतिः च चतिः पञ्चरात्रश्रुतिमिदं चिथा चिथय लक्ष्यरतमिति निरूकितयामसि। भागवामुनार्यंजीवितकालम् प्राये सतसतिसवतरेभ्य प्राकृतकम्या कृतत्वशतात्याय उत्तराये उपलाचार्येऽयुप्रस्यम हस्तभ्रिग्रन्ति पञ्चरात्र्यमाये श्रुतिरूपेण प्रासादचार सम्बवदिति प्राये धीष्यशा एस एसः ।

¹ कुणापितेवस बेदशाकाविश्वज्ञवान् प्राकृत विद्यमाना एकायनश्रुतैव मूलवेद इति, श्रुतिभास्यायं किष्किष्कते पञ्चरात्रश्रुतिरस्तिमाति, मूलवेदेन कथमते प्रतिपादितायानामू उपज्याचैव भगवात पञ्चरात्रश्रुत स्थव्र प्रणीतमिति च निगमान्त्युरुस्मिति।

² स्यात्त विजयप्रसस्तकस्त्र-वाली (पुंडी 2, 40)
पाद्यहारसिद्धार्थी प्राचीनस्मृतिकृतां एकान्यतास्वालेन निविद्यते इति च समाहिते। "स एवं पुरुषसेव पाद्यहारस यज्ञकुलस्पर्श्यत्" इति पाद्यहारस- यज्ञः शतपथब्राह्मणः (१ ३-६ १) पठ्यमानवात्, पाद्यहारसस्तिप्रथित शाक्मः महाभारतकालादिपि विरस्तन स्यादिति, तच्छभ्रस्तं पुनर्वीकरणाय लोके परस्त्र रवितनाय च सात्वत-ज्यास्य-चौक-पाद्याद्ययुचं सधिस्तात् ब्राह्मण प्रती चार्य ज्ञातुर्वर्जती च निवर्ध्यन्याय विद्वानो विविधा उप- पत्रीपपाद्यनिः। इत्य शतपथब्राह्मण परिदृश्यमान पाद्यहारसकुलमृविलं वचनमेव तादशास्त्राशस्त्राशुननिधिः प्राचीनतमभिः प्रतिभाभी।

एवम् उत्तरपथे शरदा सहस्त्रा प्राकृत कार्तिकेशु तत्तपानेन्द्र चोवल- वैधवप्रभुतिम् ¹ पाद्यहारसशस्त्र भ्रमारस-वगच्छतु इत्यबागण्यते। अनंतर च दुस्कृतार्जुने कृष्ण तस्य शाखस्य विपश्चवादिना विद्वदिति च विलोकिततवा स्रीयामुनायणेः पाद्यहारस्य भ्रमाण्यस्तापनाय आकम्प्रामाण्यानिः प्रौढे अन्य प्रणीतर इति, स्रीपरमायकरः स्रीप्रायस्य पाद्यहारात्रांतिकरणे स एवं विषयः प्रपशितोजननतर्मतिः च चिदितमेव, विद्भेषा वैधवसामुष्ठात्विकानाम्। सत्य- पेषिपरतात् पुनरपि हायनशतकः चिच्छुरै हासिन स्याहस्य आपत- मतिसरकुड़तित्वात् वघास्तात् परपशादिपि महती समुपनता प्रतीतिकृततात निमुणतिना निगमाणन्युरुणा निश्चेष्यत श्रुतिस्त्रुत-पुराणेतितहससम्बन्धिना प्रमाणगुप्तना विमोधपूवक तत्तदभयेः प्रमाणार्थि शतश्रोढाहस्य, तस्य- तत्स्य शाखस्य शृवृणानितन्यायेचं बैगिककरकरप्रियावत्थापनायेहं, सामाय- काना बाहुनमपेशमात्र विद्वानसोपनन्यायेहं, बैगिके विशिष्या स्रीवैष्णवं- प्रत्यहम् अनुष्ठायम् पाद्यकालिकवृक्षियाणं परिफुट्टतया परद्वाराध्य च स्रीपाद्यहारात्रकालाभिं प्रश्ल्य एः प्रणीत। इमम्बायमेव अन्नस्योपसहिते स्वयं

¹ एष चोत्पछ कैममार्जपिन्धसि स्वयमवाल्म्बक्तिः भूते।
भूमिका

"विदितनिगमसांशा वेदेशोन तत्त्
हृसमायसमक्षं वद्रौजेनाभेन।
प्रतिपदविधास्य मुद्यता सात्तवानाम
परिषदि विहिन्य धर्मकालस्य रक्षा॥"

इति पवेन विश्वदयति स्रीमान् वेदेशनाथ ॥ भगवद्गुरुमुद्रानिन्से
अनुग्रहतत्त्व नित्यअन्यथाय निश्चेष्टो विवरणम्, तत्राविष्कऽवाना स्री-
भाष्यकार-तत्त्वमिद्वर्गणम् अभिमले निगमान्तर्येष निर्धारिताना च
पालकालिकक्षमाने। प्रध्वजन च नित्यस्यायामेव निवन्धनीयेदशदिति
च निश्चीतिः। अस्य अन्त्रस्याबितर्येष हेर्वन्तराणि चायमो दस्यन्ताम्।

एतदाकर्गावेशिन पतिता पाल्टरात्रशास्त्या नैकविधानिन निवेचक
नानिन निदिष्टाति। तत्र चेमानि कामिनिन प्राशानानि प्रमाणवचनानि—

(१) रात्रयो गोचरा पवेन शाल्यादिनिष्ठ्यालिकाः।
महाभूतात्मका वात्र पञ्चरात्रनिर्भरं तत्॥
अवायु तु परं तेजो यकृति पवेन रात्रय।
नद्ययति पञ्चरात्र तत् सर्वज्ञानविनाशस्म॥ (विष्णुहिता)

(२) पञ्चायुढाशास्ति पवेन शारिदयश्रौपगायन।
मौल्यायन कौशिककार्त्थ भारदात्जेश योगिन।॥
पञ्चायपि प्रथमोकेकं दिवानां जगावः।

१ स्वप्न्नातं परशक्तादिपुरस्वमिनिका-क्षमायाय सुभुपतान्ति इति, तद्वपायार पञ्चरात्र-
शाश्वस्य, रक्षामञ्चक्षमासीदिपि च ग्रन्थस्य सात्तवान्ते, योजितो रक्षाशब्दः सम्यवेवदयति।
२ दस्यता ५२ पदे ॥ तथाहि—भाष्यकारायाविहिताः विसिद्धे वे। **
इत्यादिनै वायुनानि। आयम-भूत्त-तन्त्र-तन्त्रायामेशु च तृति तिस्तादेबु मन्त्रसिद्धान्त-
मवल्यम मित्रग्रन्थ प्रणिताय भेगवानं भाष्कर।
मूर्मिका
अध्यापयामास तत्त्वतस्ततान शून्यनिनिजवान।
शास्त्र सर्वजनेलोक पञ्चरात्राचतियथिते॥ (ईश्रूणि सं २१)

(२) पञ्चरात्राणि शास्त्राणि राष्ट्रीयने महानःप्राणि।
तत्सविचारौ समायासो तेन लोके प्रवनेत॥ (पाद्य सं २० शान १)

(४) तपस्वर्युष्वविवधवस्वामादिनिरुपणम्।
पञ्चरात्रावन्तृत तन्नेन मोक्षेकफललुक्षणम्॥ (अधिबृह्न्य मं २१)

राजन् अथवा राष्ट्रिर्ति शब्दस्य शास्त्रार्थ एवेकुपकल्प्ये नारद-पञ्चरात्रे — "राज च ज्ञानवचन ज्ञान पञ्चविष स्तुतम्। तेनेद पञ्चरात्र हि
प्रवर्तन्त मनोबिष।" इति। इद तत्र पञ्चरात्रास्येवं व्याक्तित्वात् वनामित वचनम्।
पञ्चविषाणि राजाणि ज्ञानि यस्मिन्ति नारदपञ्चरात्रीया पञ्चरात्रावत्त्वत्ति-
रियम् आदादगगहु विष्णुसहितावचनोपपादित विवर्णेन निर्माणात्मकम्यती।
पञ्चायुद्यानाय अथवा परिवर्त्यमानेभ्य पञ्चम्य शाणिद्वातिविविनुपञ्चेयं
पञ्चपिरमान्त्रै परमेण पुष्य नन्दस्य प्रामोध्यापितिवात् ‘पञ्चरात्रम’ इति
नारदा सर्वेन शाश्वमिद प्रथितिमिति नवीना श्रीभेस्वास्यस्मृतय विशेषता
अभिमानित। अतिशाचीन्यतेनवाेवायुद्यानाय पञ्चरात्रसहितोपन्यायाः 
अन्यतमेन अभिरूच्यसहितान्यन्त्र यदुपापादित तपस्वर्युष्वविवधवनाय पञ्चरात्रावभद्दस्य
निर्वर्णेन तदेव इत्यस्तारयैव इत्यादिपिणकालया विचारपर्यायं श्रीभेस्वार्-
चार्यंदिविमशक्षकर्ण्य भवतास्य। ¹अभिमानस्, उपायानस्, इज्या,
वाध्यः, योग इति पञ्चम्य भगवत्कैयुक्तस्य भवणेन प्रयत्नमवनुष्टानार्थः
प्रतिनिधित्वा पञ्च कालानि शाश्वोस्मिन् यत सन्निति सबिथ्यका, तत इदम्
नामेति नातिविचारितिष्यत्तत्वा केवलित विषयस्य। " पञ्चकालस्यैव

¹ इत्यत ्ब्रोह्वराजाकृतीपुंसिताया ज्यादायसहिताया अगोऽदात।
भूमिका

पाण्ड्रातार्थिवित्वा तथा। विष्णुतं वर्तियाय एकस्म चारोक्षेत्रायम्।’ इति जयाक्ष्यवचन तदिद्वी असदिति विशाल्यति। गद्धभिमाननादिपदलकर्मणाम्।
अिनुधानाय विनिश्विताप भद्र काशिने निरंजे विप्रात्रादिनित संज्ञा, तथिह पञ्चकाल इति।
Pाण्ड्रातार्थिवित्वा इति पञ्चकाल-पञ्चरात्राशार्योबिभिन्न। प्रयोगो
नैव समज्य स्वाति, यत्स्वात्मकमेव तथो शाल्योविभागात्रेश्वेन्यनक्ति।
किंच विनिश्वितानि विनिश्विधधवक्लैक्याणि अनुरुच्छेव दिनमेव पञ्चना
विभकष्म, न तु काल्यन्यधा पञ्चरात्राशार्योकसाया इति न एव
ग्राम्य साधु निरीयपत्रम्। यथा—”एकस्म इति काल्यन्य बासरीयस्य
नारद। आभातालितानि वै पञ्चना परिकल्पना। पञ्चकृत कर्मवशात् कार्या
न काला वहच स्मृता।” इति जयाक्ष्य० २२-२५, २६। इति। उत्ते इति
पञ्च्रापिबासरीया बिमागा, कलेषु नेषु बैठकेन प्रातः। पञ्च धर्मा वा
पञ्चरात्राशार्योविनिश्वितकथा विकाविषय इति निधिनुम्।
साहस्य-योग-वैशेषिक-न्याय-मीमांसाब्यापि पञ्च इतिराणि शाश्वाणि यत्र राजनीयने
(अद्वंचने भवन) इति या न्युन्न्यति पञ्चरात्राशार्य पञ्चमानुसारेन
प्रकल्पने सापि क्रियकल्पनेति, न द्वारा आज्ञवालनम्नस्तात् अभिन्दे-
युरिति चालिप्रयति केन। बिकाविषय विमोक्षक।। पञ्चस्—पञ्चरूपनिदेशस्य
शतपठाल्याणमनस्य पञ्चस्तन्त्र एव।” पुरुषो ह नारायणोकामयत्। इति
मन्त्र पुरुषस्य के नारायणोपनिषदि च प्रतिपादितस्य नारायणस्य स्वरूपमेव
निरूपयतीति, स्वामेव तेनानिश्वितानि पञ्च-याववार्त्यायाविज्ञायना
पञ्चना मूर्तिना स्वरूपनिरूपकारं भगवच्छाशायः पञ्चरात्राशाख्य स एव
प्रणीतवाचलि।। ॥ शतपठाल्याणोकरीत्या स एव यज्ञज्योते, पञ्चरात्रास्तर-

1 सत्याप्नमयात् तत्सामायं वैववाहिन्यासनात्।
निमित्ति सरसुद्धृतम् स्निष्णुरस्कृत्वम्।
तत्परस्वीविभववत्वभवास्वविनिश्चयम्।
Pञ्चरात्राशाख्य तत्र मोक्षकर्त्त्वक्षणम्। (अद्वं १४-६२, ६३)।

B
भूमिका

पुरुष ¹ स्वयं सचिवत विरोध व शेषदर्शियाशय तथाप्रभमध्ये मैौतिं । काल्पकाक्ष्य कर्म च, पक्षमु कार्य्य मृत्तियावधिकां तत्रतिपाण्डितेषु विकीर्तनीयस्य नित्यकृत्यप्रकृत्य व निर्विपरेय शास्मेव पाण्डतात्यात्यप्रतिपात्यमिति निगमान्त्यगुरुभिं मध्यतमाध्यमत्रं प्रथमाध्यक्षकार्य निगमनावसरे निर्णायितस्ति । यथा—

"पाण्डतात्यानां वेदान्तेश्चविविधिमिति ।
श्रीपाण्डतात्यानां चिरङ्गातर्कसिद्धान्तानां वस्त्रयेत्र समधिता ॥ " इति ।

पाण्डतात्यानां वेदान्तेश्च सर्वविद्यामयोऽपि सर्वत्र चिरजन्तनव तन्त्राध्यायनिर्मितिमिधि समायते । आयुक्तः प्राच्यात्यात्यविपश्चान्तिन्याये विद्वानस्य शास्मेव तत्स्थुत्तरं तत्र साधुवक्यवर्णमत्रं तत् प्रतिपादित्य इति च सह्यतुक्यप्रवचन्याचतु । तत्स्थुतापि साधुवक्यवर्णमत्रं तत् प्रतिपादित्य इति च प्राच्यात्यविपश्चान्तिन्याये विद्वानस्य शास्मेव तत्स्थुत्तरं तत् प्रतिपादित्य इति च सह्यतुक्यप्रवचन्याचतु ।

¹ ग्राह्यस्थान देव वज्रस्वामीस्वामीय ।
² तत्त्वं चक्ता यथा भवततीह महत्त्वान || (अविष्कृत ३२-३३)
³ Introduction to the Pancaratra of Prof Schrader, P 25,
भूमिका

तैवानिर्णयविषयं ताहोषु स्थलेषु विचमानस्तादशो निरदेशोपि नितरा भवति 
गरीयान्। अद्यौपभवमानेषु ब्राह्मणाल्येवृणिस्वदृश्येषु कालैर्नृत्यो श्रद्धं 
निन्दासू ऐतरेरावाहणम् अन्तत्तम हृति, तथा उच्छे निपन्ने च सात्त्विका 
नामनिन्देशो नाम निस्सवयत्यां पाप्पारात्रां महिष्य स्वतन्त्र 
द्वारा शताभ्यां ततोरूपे पूर्व वा प्रचारमिह देशे निरुपयतीति च विषय- 
स्यां स्रियंयां सिद्धां विश्वसन्ति। अस्मदीया साम्प्रदायिकात्तावृत् यथा 
कथा चित्रे। ‘चतुर्विधसमन्वित ववारात्रानुसन्धितं स्वपनंपदित्वम भक्तानु- 
कपया भगवता हरिणा सग्रहीत’ \(\text{वेदा} \) \(\text{युह्तविन्दु} \) \(\text{युह्त} \) चानाविदािकां
हृत्तमिति सरिवम्यम् त् अभिमयन्ति।

स्वर्थपरिचयवाविदिना केशाचन स्वर्गीयाणाम्, पृथवावादसिद्धवता 
परक्याना च कथयो द्वितीयाया श्रीभाग्याणिं दशकित्वे प्रमाणे परि- 
हृतात, स्वर्गीये केशान अविचारितथातानाम आशयाना निर्मानाय 
प्रत्यक्षं व्रण त्रिभमिकाकैः परमेकालियावामाश्यकान, पाप्पारात्रिक- 
षिनां सप्तमाणसुपदिर्शति। प्रथमाविको भगवतममिन्देशु भगवतो रोचरूपमिण 
पूजाविकेरुपंयोगिः विधिना, वित्ताना विवरणमुस्तां आगमसिद्धान्त- 
मन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रान्तरसिद्धान्तमेदीन पाप्पारात्रिक 
चतुर्विधवतं प्रदर्शने। एते च सिद्धान्ताध्यायारोपिण पुन स्वयमकसिद्धान्त, दिव्य- 
सिद्धान्त, वैद्यसिद्धान्त, अर्थसिद्धान्तोऽति संज्ञानतेरूपि व्यवहिियन्ते।
चतुर्विधमुःप पाप्पारात्र वेदमूलाभास्य भवस्यपुष्पवणम्। किस्म भगवतान 
प्रोक्तं पाप्पारात्रशालमृगुणत्वं प्रत्याख्यान्त ‘शत्रुवाभाषिकपाप्पारात्रशिहताः’ \(\text{काढिरू} \).

1 “चतुर्विध पाप्पारात्रम्—आगमसिद्धान्त, दिव्यसिद्धान्त, तन्त्रसिद्धान्त, तन्त्रान्तर- 
सिद्धान्तोऽति। चतुर्विधवतं चेत वेदमूलस्माताश्वयं उपविण्यम्। तद्भिमिनाणे चौह महाभारते—
‘महतो वेदस्यस्य मूलभूतो महादायम्’ इस्यादि।” इति स्त्रायारपिपिङ्गोः।

2 जनमेद्यशरीरेन्द्रया भुज्यतावाविदिन आश्रमाभाषाया विचित्रे पाप्पारात्रामसूरे
योजने विमानं योञ्जकश्चिह्याका पाप्पारात्रशिहतान्त्य तत्कालमिन्देशाष्टिवर्क सन्ति
भूमिका

हिन्दी इति काश्यप सार्वभौम इति, काश्यप राजसा इति, अथ राघितूः

चालुक्य तासमापि विषदयूः १, कतमसंहिता

अनुरूप्य केणु केन्द्रान्यायिनु पूजाधिक्रमवुचितमि चाङ्खिकोर्विष निरूपयति

निवामान्। अति सिद्धान्तानाम्, संहितानाम्, शाखानाम्, आल्पानाम्,

पूजाधिकारणाम्, चिन्मानाम् शूकाधिविशी नाचाङ्खियमात्स्यकमि

निरूपयति, तुल्यवस्थितस्य तत्त्वस्नाधिक्रमवृत्तिः राज्यार्थिकारा

ममार्ध च स्थापयन्, तद्विधायकाद्वारात्मकारस्य काल्यकृत्येन

प्रामाण्यमिति प्रथमाधिकारे प्रदर्शयति। द्वितीयाधिकारे कर्माङ्गोपेन काल-

विभागान् अहोरास्य पञ्चवा विवाहः २, भाषानून्नतिद्वारा आनिःसारः

परमात्मानित्तितियुक्तेयानि भगवतैः ब्रह्मपुत्राः भाविभानोपदानेनाया भाष्यवाय

रंगाध्यायानि पच्छ कृत्यानि सम्भास्य फङ्लिपदयति। अत्रैव श्रीभाष्यकार-

निविष्टि। अध्याम्यन्यानाम् उपक्रमविन्यस्तिस्य तार्किकोपस्य (Introduction to

पंचारात्रा और अहिरबुधन्यास संहिता) रचनेन पादरात्रासनियानां मन्ने,

प्रेक्षुराधारये वद्युः

1 (1) मात्र-शाब्दक-ज्योतिषायो विन्ध्य, (2) ईश्वर-भार्तक-तौम्यवादयु

राष्ट्रिया, (3) नामकुमार-प्रकृत-शालात्यायो राजस्य, (4) पञ्चविश्रेष्ठ-महोक-तत्त्वाग-रायस्तास्या निहिता इति विभाजना सन्ति। सिद्धान्ता इति प्रयोजनविभेदित मयूर

स्वयंयक तेजः-टिथियामेदेन वा, वेदसिद्धान्त-दिश्यसिद्धान्त-तत्त्वसिद्धान्त-पुरुषसिद्धान्तमेदेन वा

विभाजनो श्रेणिः न स्वयंव्रक विद्या-संदेश-मार्यमेदेन तथा। पादरात्रास्यमम

चालित-शायक-अत्म-प्रदेरमेदेन चतुर्थिः। तत्प्रतिपादक शास्त्रसपि स्वयंव्रक-विद्या

मुनिभाषित मानमेदेन चतुर्थाः। [स्वयंव्रक शाह्स मूलगम। विन्ध्य नाम साध्यात

मानकप्रमाणात ब्रह्माणदिहिः प्रवर्तितम्। मुनिभाषित तु सार्वभौम-राजस्य-कालान्तमा विपा—

मानक कु र्तार्थस्य के वप्रतिपादक सार्वभौम। एक्येऽधृक्षव भववतः श्रुत स्वयंव्रमहिमसिद्ध

चालित राजस्य। स्वयंव्रमहिमोपश्चायो शाक्तिवद तार्काः। विन्ध्य-सुनिभाषिताया

व्यतिरिक्त सुनृजे प्रणीत मानस्य।]

2 "एक्येघैव हि कालस्य बालसिद्ध सत्त्वो आप्रभातमितिस्य वे पञ्चवा परिकल्पना। पञ्चवा कालितान्त कार्यो न काला बहुवर स्थत्ता।" इति जयाख्यानिहिता।
भूमिका

नित्यनंथे सम्यगशुद्धमयमानाना पादश्चकृतिकाना धर्मणा सावेशामपि
तदभिन्नतत्वविनिर्धारिणयूँ सिद्धान्तम्भ सोपतिकमस्ति निरूपित। अपि
च स्मार्ताना पादराट्रिकाणा च कर्मणां¹ परस्पर विशेषाद सम्पनमेवदिति
बादम्, कुरुक्षेत्रणमसिद्धान्तमनुस्मान्तर क्षणमाणिकारिणयूँ अनुजैय
कर्म अत्यीमार्गनिशिकारिणयूँ एकान्तिना च भवतु, अस्तु चेतर्षा अत्यीमार्ग
एवेति विवर्ततामण्य चासिस्चित्कारे निरावयति²। तृतीयोद्धिकार
पूर्वाधिकारविविहितानि पश्चिमकाहृष्टानि सर्वाणि सप्रमाणां प्रवचयति। नित्यानं-
प्रवृमो - हरिकीर्तन - श्री खै - सन्ध्योपासन - पितुर्पण - भ्रात्योपादान - भागवतपूर-
जाद्रीना विविधा निरीक्षणानि प्रवृत्ताधिकारणस्तिस्वे विधिनिषेध-
प्रमाणधर्मोऽथैः प्रतिपादितयम्।

सच्चारपि शास्त्रयाधिकारसङ्गवकेशु पश्चिमिरसहितामयरेःू, श्रीनिगमान्त-
गुरो सात्वत्पौष्ठर-ज्यामित्यमयभ्रात्यम् त्रिपीय सुमहती सभावना। सहितानं-
राण्यि - पारमेश्वर-पाशिभारद्राज भार्गव-वासिष्ठ-विहारेद्विशालशारिहुष्ठयादयो
बहुच सहिता - वपि प्रमाणत्वेन तत्र तत्र अन्येतः सत्यपातानि,
तथापि मूलकोल्लासारण साक्ष्यमाणव्यतिस्तातिसम्वति इति कुञ्ज, तातु मन्महे
प्राचीन भद्यय पक्षपातोक्षय। “सात्त्वकार त्रिक चेततु व्यापक मूलिसतम”
इति ईश्वरसहितावचनम्, “व्यवस्थे के तथा दियो दिव्यशाक्षोक्तवर्णमा।
मूलमार्गमस्तनेन मूलभूमीतलिस सदाः” इति सहितात्ययुस्य दिव्यमङ्गोपातक
ज्यामितिसहितावचनेन न श्रीनिगमान्तपुरोरायस्यस्यवृम्भम्भक भवतीति भावम्।
तितृत्यानासा दिव्यवस्था पारम्पर्यस्य च प्रमापकवश्चितिपाठार्थ्येव सात्त्वत-•

¹ केवल त्रिविदया केवल, केवल चार्मिन्या।
² मूर्त्तवाचिकारण (एकायणवाचिकारण) श्रीनिगमान्तेद्विशालयाधिकार। एते
एव पादरायस्य मूर्त्तवाचिकारण। सिद्धान्तान्तरूप त्रिविदयणांमयी तत्तुको बीकामूल्याच
विधितेंधिकार।
भूमिका

पौर्णमिथ्यमहिताना विवरणमयपत्या कर्मण तच्छसहितामार्गाकलमिनो महान् ईश्वर-पामेश्वर-पादास्वातिस्त सूर्यकृ शहिता प्रणिन्युरिति साम्प्रदायिका अभिमयति । अथ नैष्ठिकाना परमेकालिना नित्यानुसारविविधी-निर्णयकलेन भगवते भाष्यकारस्य नित्यप्रणुचिविवरणाभाष्य सत्तायावहित-लिख्यस्य विन्दुवेष्ठरम्य भूयस्य कारिका, तथा नजीकरिति नामानेयं प्रतिलम्य नारायणमुने पद्मकालकलपनाविद्याकालिका कारिकाकृ चन्द्रेडसिमू सन्ति भूरिश उदाहरताः १।

नारायणकपरायणी परमादर्शी नारायणशाख्यमिदम् इति साम्प्रदा-विनामामागाव। पाद्यकालिकंश्च परमपुस्थमेब ये सन्ततिमुपाते त एव परमेकालिन। परमेकालिनश्वराधिबिवरणाशरसरस्य प्रत्यथ्य तुतीयाधिकारेन निमान्त्यगुरुमि परमेकालिनश्वरस्य निर्णयमेवमेवासित विहितम्।

अनंतदेवतात्त्वेव परमेकालिनाना परस्म निष्ठा। “चृतविधा मम जना भक्ता एव हि ने श्रुता।। तेषामेकालिन श्रेष्ठाते चेवानमयेवता।” इति खल महाभारतमेवदयति।

“कामीस्तैतेहीतज्ञाना प्रभवनेर्ग्रुद्धतात।”
“अन्तवत्तू फल तेषा तद्विव्यक्तयमेवसां।”
“जरामणोक्षक्त्व मामाश्रित्य यत्तनि ते।
ते ग्रहं तद्वितुः कुक्त्रमध्यमां कर्मेः चालितम्।।”
“तस्मात् सर्वेऽः कारणु मामनुस्सर युध्यै च।
मद्विवित्तिमनोमुद्द्वम् मामेवैवावसंस्कृ।।”

१ श्रीवल्लभद्विपोपविस्मृत्य अभिगमनवार, श्रीभद्रपराशरस्य निभ्यमन्त्र, विन्दुवेष्ठरस्त शरकारिक, नारायणमुने निर्णयकलपम् इत्यतेता अन्यानार विनिधियं विन्दुवेष्ठरश्शरकारिकादेशभूयस्य च कुक्त्रमध्यमां। [विन्दुवेष्ठ श्रीलक्षनारायणचारित्यम् च व्यक्तिर् श्रीभद्रपराशरस्य काराँकामुं अभिगमित्विशिष्या निर्णयमेवमेकारिकादेशभूयस्य च।]

२ तद्वतृ श्रीपांवराजका एकौ १३१ पृष्टि।
भूमिका

“मर्मरंकृत्य मतपरम मदुरंक सजवरित ।

निवैर. सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥”

“बहुना जन्मानामने ज्ञानवान्मा प्रधन्ते ।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुधुरुभ ॥”

“आन्रह्मुकाकाव्य पुनरावलिनोदज्ञ ।
मामुपेत्य तु कौने यु पुनर्जनम न विचाते ॥”

इत्यादिविभ. भगवन्मुकोद्वीरेर विश्वेशामपि विश्वसनीयवैभवचे प्रतिपादितरीत्या परस्मार्थ पुरुष एव नैर्निर्ययं निवेदितंतत्वना पाद्धरातपरायणाना परमैकालितीति तस्यं वै भगवतो मुख्यां प्रवृत्त पाद्धरां प्रथाकरंत्यसद्य- मोङ्देशक मुक्तानामिव स्वयम्भोजनभूत च भवतीति निरूपणार्थेऽव निगमान्तमुखरे एतद्मन्ननिवसने समुदयम।

अन्यथायस्य सपरिकार मुद्याण्य प्रावृचैस्मात्म का प्रकृतिया आहूता दृश्यि च दितिश्रीनिधेयभाम। अन्येद्वितम् प्रतियिकारं विश्वास्य नैविध्यना तत्र तत्र विभागा सनि बिहिता , तत्सत्ततदृषितान्नाम विश्वयनिर्देशानामम् ’मज्झलाचरणम्’, ’पाद्धरात्रणा प्रमाणम्’, ’चलार सिद्धान्ता ’,
’सिद्धान्तानाम् असाध्यं भाष्यानम्’ इत्येवमादीना योजनानि च तत्र तत्र पुराणा पय्यंतेषु यथाशिति सनि निर्विन्यतानि। अन्यथायस्य पठने प्रकृतिमता विषयविभागाय एष परिष्कार परमपुरुषावर्तिति वयममुधममक्कुष्ठकर्म।

अस्य प्रबंधन्य सक्रायाहातेशु कठिनेशु काशशु पाठशोधनमय्यछु-तमम। विशेषोशोधनाय विभिन्नेत्य स्थलेभ्य कोशा एकादश श्रीपाद्धराज- रक्षाया सम्पत्तिता। एकादशस्त्र नागराधिपियुष्टितो य उपोखात्स्योपकमाले सूचित स गुणे नैवायस्मतभिमेतार्थसम्कङ्कनाय प्रकर्षणेति अन्ततोन्नादत। अवशये दशस्त्र कोशशु अन्त्राचैष्ये, अन्त्राधिपियंगुर्ति दृश्यि चलारो
মুদ্রিতা গুণিনা রন্ধন। অন্যায়রস্যা তাল্পরিলিখিতা ভালচিনা ধরে চ প্রস্তান সম্পাদিতা। অন্যায়ের পুরাতন সময়ের মুদ্রিতাভিয়ে নে কোষ। প্রায় পাঠ্য সমাপ্ত। আন্তর্নিমিত্তমুদ্রিতমু নে থাকি কিছু বিভিন্ন বিভিন্ন কিয়ান। শুদ্ধতা তাল্পরিলিখিতনগ্নপূর্ব্য কোষের “হ” সঞ্জ্ঞকৃত পাঠাল কাল্পনিক গরিষ্ঠমালোচনা তাটিয়া পাঠাস্থত্রাশালামিরাশ্ব ইতি পূর্ব্বধাত্রূ তথায় অন্যায়া শোধনায় সম্পাদিতা। পুস্তকান্তয়া পুস্তকান্তরায় প্রথমকালিত্র পুস্তকমূল্যে পুস্তকস্বাদ অপরপ্রাবা বাণ্ডিকিয়েপু প্রথমপ্রণীতবাণ্ডিকিয়েগতম।

১. “ক” সংক্ষিপ্ত কোষ বিজ্ঞাপ্তসয় (কলী ৪৯৬-৪ক্রতীয়-১৮৪২) মুদ্রিত। ইতনী প্রথমপ্রণীত পুস্তকমূল। “শাক্য রাজ্যার পরিকান্তখসারিত্রসৃষ্টির সুদৃশ্য।” ইতি কোষায় পুপকাত মুদ্রিতমাস্তে। অনন্তর সম্পাদিতায়া পুস্তকান্তরায় পরামর্শাদিন্তর প্রথমকালিত্র পুস্তকস্বাদ অপরপ্রাবাবাণ্ডিকিয়েপু প্রথমপ্রণীতবাণ্ডিকিয়েগতম।

২. “ক(এ)” সংক্ষিপ্ত কোষ মূল অখ্যান পুস্তকবাণ্ডাগারাত্র উপলব্ধ। “ক” কোষায় পুপকাত বিজ্ঞাপ্তসয় (কলী ৪৯৬-৪ক্রতীয়-১৮৪২) চেন্নদায় ব্যবহার তারপিন্নীরু মুদ্রিত। “শাক্য রাজ্যার পরিকান্তখসারিত্রসৃষ্টির সুদৃশ্য।” ইতি পুপকাত পুস্তক ইত্রাপি মুপকাত মুদ্রিতমাস্তে। ইতি কিবুর্জনক্রিয়ায় প্রাক মুদ্রিতে “হ” সংক্ষিপ্তে (অনন্ত ও নিরন্তরসমাপ্তী) কোষে পুপকাত মুদ্রিতমাস্তে। অনন্ত পুপকাতি শোধনায়া প্রায়েশ্বর সাধিতা দ্রষ্টয়। বোধিতে “হ” কোষ “ক” কোষ মূল মুদ্রিতমূল্য কোষ ইতি মালোচনায় নামে পুপকাত প্রায়েশ্বর মুদ্রিত মুদ্রিতে। বোধিতে “হ” প্রায়েশ্বর, “হ” কোষ মূল মূল মুদ্রিতমূল্য প্রিয়গায়া।

৩. “খ” সংক্ষিপ্ত কোষ মূলপরারাজ্যকালিত্রসৃষ্টিপুস্তকবাণ্ডাগারাত্র প্রতি। D ৫২৮০ অনন্ত মুদ্রিত। শোধনায়া প্ররোচনা। দিনীগুলিতাস্তে।

১। ইতি তোদায় প্রাচীন পালাচার। মাধ্যমপ্রায় তথায় চেন্নদায় পুস্তকস্বাদ অনন্তে। ম্যান্ডিলাত্ব, এক্ষরের প্রকল্পের।
प्राक्त तुरस्मै वे दान्तरामानुजाचार्यब्रम्बेंन केनकित तालंकन्तु दिवसै द्वादशातिरि
विचित्रसधारी समापितोऽण। कोशे इति जायते। ‘४९९० कल्पन्दे सौध्वारे कार्तिके
मासस्य पवदेशें लेखानमार्सू तस्य मासस्य सत्विकोऽद्वितीयाः पृष्ठमध्ये लेखानमार्सू नकद्वमयम्।’
पतितवम् हिंदु भगवन् दत्त्वा तत्सम्प्रमोऽवेयम्।’ इति च तेनेवत
लेखेण्य वृद्धिका सावित्रि सावित्रि शुद्ध-भगाण्येन। पतितवम् हिंदुवियो दत्त्वा तत्सम्प्रमोऽवेयम्।’ इति च तेनेवत
लेखेण्युपस्तकाधिकारावासां विचित्रितामस्ते। यद्यण्यक्षणामः सुन्दरः, तथापि
पाठव एष न विद्याभिंति। अस्मात् परिष्ठमानाम् दौष्टिन् मुद्रितपुस्तकाः
त्तम सम मिन्यस्य विषये विश्वायमाने, कोश एष एव स्वसुमितानाम् प्रायोगि मात्रा
कादेन भूत्वा८ मुद्राशः। स्वीकृत स्वादित समावयम। यद्यण्यमुल्लात
पुस्तकथिर्मृ अदितिष्ठि सम्यु पास्ते, तथापि त्रिचुषुकृ त्यथेणूऽ लेखकप्रमादेन वा
द्विन्नुमृणु गुप्तानां मात्राकोणे समुपन्तने वैकायने वा कातिच दद्यु को द्ययते
विस्तार ।

४. “ग” साध्यतः। कोश एष एव तालंकन्तु सुन्यक मिलितो
मद्धुरार्जनीन्यस्य विचित्रितपुस्तकभाषागारस्वविचन्द्री, ५२८१ (M 49-1) अद्व
चिह्नित। सम्प्रोक्ष्यम्। केन कदा चिह्नते इति नावकम्ये। “ख”
कोशस्य समालवक्ष्यते ल तत्व चिन्द्रिवचीनो ल विद्यान्यस्य समावयते।
अये च “ख” कोशस्य च पाठीभा पारयक्य न प्राय परिदृशये। अस्मात्
“इति कविताकिंतिकसन्तास्य सर्वत्रद्वन्दस्यतत्वस्य ..” ह्यादिक सामप्रदायिक
प्रत्यसमातिवाक्य कालिनयित्वारणाम् अवसानेतु प्रथावाचले वा न दृष्टेये।

५. “घ” साध्यतः कोश एष एव तालप्रतम्य मद्धुरार्जनीन्य-
हस्ताविचित्रितपुस्तकभाषागाराविग्रह। R ४२२७ अद्वचिह्नित। अतीत पुरा
तन। चिन्द्रिन्नवाच्यविक क लिखितयो। “ख” “ग” कोशोऽ मिलितो
खण्डीना चावस्थितिस्मृ अद्वैतानां पत्रणमवक्ष्या च सम्पेत्र स्थायित्वार्थेदिप्र
सापृष्ठि। कोश एष वर्णोशा शास्त्रयेन तये ल स्याज्ञ्यायाणिनित्व विभायते।
दिया न दस्य दलानि कालेनितात्तु धुमुक्ष श्लेषति; न वा वयोवशालू
विद्युहिनि। पाठार प्रहस्तास्मीप्रेम कोशमनुरूप्याः श्रीपादा कालकथायोः पाठपरिशरो
वयमवाचल प्रभृतिणवः। अथ दयामानाः सात्वसमाता पाठासंहवं पुस्त
कान्त्रेशु मुद्रितेशु मुद्रितेशु च न विद्योक्तने।

C
6. "झ" महत्त्व कोश मुख्य पुरातन महाराजीकुलपुस्तक-
भाषागारपुस्तकालयस्तिवर्तकलिवित । M 34-3 अनुवादित । पाठभूमिसा "झ" कोशमह सा । शालिमार अधिग्रहणमधुराम अदसीयानाः बचित कविता भिन्नानाः च उदाहरण गीतिकविताकविकविस्मारम्। कोश एष "झ" संक्षिप्तादि प्राचीनतम स्थापित आलोचनेत। आरम्भे कोशास्त्रय कौशिक पश्चात् एवानी चुस्तानि, कालिनात्मकानुनां जुटातानि। अक्षराणि किंवितावर्त्तशानि। सुदार्शनाकर
स्त्रांगुणाः मृतीराजाः विविध्याः शैवविष्य प्रतीक्षामाणिमाँ पुस्तक दिखाया सामु
चिते समये दातास्मारम्। साधुपाठा समुकुट्टा स्वामिदीप कोशात।

7. "ञ" संक्षिपतः १ कोशो विशिष्टस्तेयस्य पूर्व ९९९६, कैला-
वादे तूँपळूः श्रीविभूताचार्येषु बंधक्षणायाम आन्तराक्षरसंविदि। प्रत्याशास्त्रीयः
सुद्वितयः पृष्ठिनिर्देशालकेष्ठार्योपि पाठीयाः मुद्रणानौः च कोशस्य
किमानिव विशिष्टातः। तत्र तत्र सन्दिर्धेषु बहुः स्थःसेषः सविशिष्ठोविशिष्टविशेष
विषयपरिभाषानाः स्वप्नस्य सुदार्शनकः अभाववहितम् न हि अत: तथापि
अवत्थिता आगमात्मकस्त्रय कोशनात्मे ते प्रकटितम् अवगम्यः। महासुधा
परदेव राजकीयस्त्रयाः भाषागाराः अस्मिलिपिशैलनाथः चे हि नाम कोशा
आगिता: तेष्वेकोशः पुस्तकस्त्रयांशस्य सुदार्शनकः दृष्टिप्रथा अयुः
प्रतिभातः यत् सुकृतः स्थःसेषः तत्कृतास्तः पाठा मुद्रितस्यान्ताः पुस्तकस्त्रयाः
pठे-यो विस्वदन्ति।

8. "ञ" संक्षिपत कोशः सुपरेक्षाकैरिन्तिव भौराजारकीय-
पुस्तकालयस्तिवर्तकका संपादितः। लालपुरस्त्रयः। २३०८ अनुवादितः। समग्रः।
पाठः अक्षराणां च "ञ" "ञ" कोशः सूचीमात्रां सुवर्णाम अनुवदितः। केन कदा
चिन्तितादिज्ञितम् न हि अतः। अविष्कर्ताः शुद्धमक्षणमालयः। "ञ" "ञ"
कोशान्यमात्मस्य वेङ्खन्धः स्वादिश्चीन इति प्रतिभातः।

9. "ञ" संक्षिपत: कोशोऽयम् असः। महासुधा परदेव राजकीय-
पुस्तकालयस्तिवर्तकका संपादितः। लालपुरस्त्रयः। २३२८ अनुवादितः। तेष्वसिदन्तिव
वेङ्खनामार्थकः अस्थःसेषः अपमयः। पुस्तकस्य त्र्वकः, अतः सुदार्शन-
कालाय मुद्रितस्य श्रैविष्टिभैर्यां ती तिमुः, पाठमादीक श्रैविष्टि
स्वामिदीपर्वतब्रजस्मारम्: ।

१ एष कोशः स्वामिता तोड़कें राजकोपालचार्याः संविधात् संपादितः।
प्रायण ""च"" कोस्तम समकालिकतत्त्व अनुमीतते। ""विस्तरण चाह योगमन्त्रे
दक्ष। तत्र चॆतु सार प्रकोप। सवैापारि। . . . "" इति१ द्वितीयाधि-
कारणतिमभागस्ति किष्किष पूर्व विक्षमानाया वाक्यपद्तितत्त्वन्तरमूल अभ्यस्त
प्रन्थथोप सजात।। अद्वीयत संगठितविस्तारकल्पनेन अवशयस्य
एतदीयस्य न्यायास्यापि परामर्शं परमाकाद्वा। न समुत्तरा।।
१० ""य"" सक्रिय कोशॊ२ श्रीपाचार्यार्थकाय। प्रथमसुद्धित एव
प्रदेि वद्यमेषाद्वा जानीम।। वैद्यवन्दुः श्रीपुरस् श्रीरावाचार्यम्। कोन्दमुरू
कोयिऩियुणिण श्रीरावाचार्योण च शोभितः कुम्रकोणम तदे श्रीकुण्यामाचार्यो-
प्रार्थनाया। माधुप्रि श्रीपार्थसारत्याचार्यायण विक्रमसवत्तसे (कैसतवेदनद्रे १८८०)
कैत्वमास सद्दुपुर्ण व्यवहारतत्त्वनिमूलादय सुद्धितः।। प्रशाष्ठिकविषेदशीयमविद्वेदेव
पुस्तक वृत्तितिष्ट्यो ग्रन्थाकारसपृष्टकस एव मुद्रणसध्यम आसीतु।। ऐसत्तुमुर्णे
कृत्यः प्रथमो य कम्पसुपङ्क्तः कोशसमुन्त्रम विनैव विविषिष्ठम वीतपरिषोध-
नोदम च ग्रन्थमुद्रणायार्थमिति। अन्ततरच पुस्तकान्तरप्राप्त्या सविभित्तेशु
मुद्रणेशु तोषवाह्यमवाचकस्तु गुटायकपरिषिः सिद्धिप्रमणमतत सयोजितमिति
च दहशते।। अपवाहवाह्यस्य नौनात्मकायो शोधनपरमां प्राप्य। अन्तततो
शोधनपत्राणिपि ""क"" कोशमुद्रापैक्षे नेव ह्यानित स्पष्टेभवति।। तथापि
श्रीपाचार्यार्थकाय प्रथमतो
मुद्राक्षरोपणिपन्नव प्रतिष्ठा श्रीआङ्खुरे राववाचार्यप्रमुखत एववाह्यिन्त।।

श्रीलिंगमान्त्सुरुभि पाचार्यार्थकाय सुवहुभ्यो ग्रन्थान्तरे श्रष्टा द्रुतोदाहताना
सवेशामपि प्रमाणवचनाना। प्रन्थायास्यावसाने काचन विक्षुता
वार्तानुक्रमविविषति सयोजिता यत्र च प्रमाणभूताना सवेशामपि श्रोका-
र्तकार्त्लाम अन्येषामपि प्रमाणवचार्यानाम आदित्वा भागा सनीत समुद्धत्र
सुद्धिताः।। एव चान्य परिष्कारायहतेषु अभिनेततुषु मुद्रमेध्यश्वतम।।

१ हस्तताम शास्त्र ग्रन्थस्य ३६ पुत्रः।।
२ मन्य एव कात्वीपुर तयारस्वरूपिः वरदाचार्यस्यामिता सविचार सपादितः।
अन्यामु अनुक्रमणिकाया तथोद्धृत्य सूचिताना प्रमाणचन्द्रानाम् आकरको-शनामानि, कर्त्तानामानि क तच्छुच्छुकै मकेतास्कै सत्ति सदशितानि, येषा क (मकेतास्कुण्या) विरोषविवरसम् अपरायोऽत पूर्वमायोजितयो अनु-क्रमणिकायोगस्त्र्याविवेकम्। पाठान अनुसर्जितसायाना श्रवि विक्रम शीनावर्थ यावान् परिशत्र काव्यव्रत समूहात, निषिद्धचावचतया तावान् आकर-अन्यानामः अनेकानाय तत्क्रियामथे चासीद्विनियोक्तवृत्त। एक्कावलय च नुरुमं श्रुणार, अन्यानां कायेन—अभिमन्नसार, आभमननिर्णय, काल-विभागम्, कालोत्तरम्, भोजदेव-बलदेवचार्यमन्था, समार्थदीपिका, क्रण-कुलम्, प्रयोगवद्धितानवली, श्रीकरसंहिता द्वारेन—नैवोपलक्ष्यम-शकुनम्। श्राद्ध आकरक्रमानाम् अनेकानाय सत्युपकानेन, वटुहना वचनाना मुख्यसन्त्योगाना तत्क्रियामथे पर्वतानाना साधारणे महदेव विसम्ब्रैकल्यमजनि। इत्यदन महद्यमान्क प्रमोदस्थानाम्, यदुत वल्लवसत्मतदस्य समुचित-फल्वेन प्रमाणचन्द्रानाम् अनेतातिप्रिस्तिसहस्याकेवभयो वचनेन्य सचेवा-मितेपापुलध्या आकर इति। नेच प्रमाणचन्द्रानादीन्य वर्णानु-क्रमणिकाया सत्ति सशोभिता। आन्येदिनः उदाहरताना प्रमाणाकर-सहस्याना में प्रतिशत पद्धारा पवारा अभूतन्य अनुपलध्या इति च निरूप्य शक्यने।

प्रपतिवर्जना तत्त्वनिरूपणाय निक्षेषित्रक्षा प्रधमत प्रणितर्, ¹ तत्त्व प्रपतिचन्द्रविलितस्वाभावित भागवते प्रत्येकमनुष्याना भवावकेलिकयुपमानानि निरू-पक पार्श्वगताश्रय नि श्रेवसकाद्विक्षिणम् अनुजिहीर्याः व्याख्यातवासोः श्रीलोकसंगमणे, अनुया रक्षाना शाश्वा च तद्द्विक्षितवाः। पार्श्वगताश्रयं परम- ¹ “प्रपतिवर्जन चतुर्वूलसम्बन्धिकारे निक्षेपित्रक्षां रूपम्” इति अन्येदिनन्तु तृतीयाक्षकस्याभमें द्वहर्जन्। अत्र निक्षेपित्रक्षा अनन्तर श्रीपार्श्वगताश्रयार्थ प्रणिततत् सम्बूच्च ज्ञायते। (हस्तम् ८१ पुज्ज)
ভূমিকা

সাধ্যকর্মপ্রদায়প্রবর্তকক্ষিতি পায় গড় নিগমান্ত্রেত্রোত্সর্মিন্ন বহু-মানাতিক্ষ, যতো হৃ নাম পাণ্ড্রাগাড়ব্দস্য পূর্ব শ্রীশাব্দমায়োজনের চ তচ্ছালার্থে সর্বত্র ন্যায্যভাবে। অত প্রামাণ্যক অন্ত্য—ন হৃ পাণ্ড-রাগংকার্থে অপি তু—শ্রীপাণ্ড্রাগাড়রাগংকার্থে শ্রীশাব্দেন স্বর্ণ সর্বত্র নিদর্শন।

মহতি শাল্লাব্দে ।

শ্রীমধূমান্ত্রগুলি অনামাত্রনের তত্ত্বাভিনিবেশপ্রবর্তকক্ষে বিচ্ছিন্ন অন্ত্রে কেন্ত মতান্তরনিরাকরণ, করিচন স্বতন্ত্রসাধারণ, অপরে কেন্ত প্রতিভাতাত্ত্বিকী। অত্যন্ত চ করিচন তচ্ছালার্থসমর্থপ্রদায়সংসার-প্রাণক্ষিত মনো যশো ধীয়ে ধীমিতনম প্রকৃতিপ্রাণন।

ন যে সচারিতরঃ, নিকেতন সচারিতরঃ, রহস্যরঃ, শ্রীপাণ্ড্রাগাড়রাগং চ প্রতিক্ষিত।

সাধিবি ন্যায়ন্যায় বিচিত্র প্রাক্তন প্রতিবাদক শাষ্ট্রমুক্তি-লারো প্রকল্প।


1 “তত্ত মরি শ্রীপাণ্ড্রাগাড়রাগং প্রতিবাদক শাষ্ট্রমুক্তি”

2 “যথাসন্ত্র সমর্থাম প্রাণিক্ষাঙ্গন্তর বিদিতম বিলিতাত্মক”

3 “প্রাণিক্ষাঙ্গন্তর”}

“সাধিবি”

অত্যন্ত মতান্তরনিরাকরণ, নিকেতন সচারিতরঃ, রহস্যরঃ, শ্রীপাণ্ড্রাগাড়রাগং চ প্রতিক্ষিত।
ভূমিকা

ভূমিতে ভগবন্তের আনন্দময় শ্বেতাংমরাণীর অনুপূর্বক সরক্ষণায়, পাণ্ডু-কালির আকর্ষণে প্রিয়কৃপায়োগপ্রদর্শনায় চ প্রত্যজনগামিতে শ্রীমৃৃদীং নাগমুণি শ্রীশাশ্বিরাত্রিকর্মন্থভিঃ সর্বৈঃপি সত্ত্বমোদায়াধিতশ্চাদৃশী সাধ্যঃ পরামুর্থ্যতেতি পরমোম্মাক অধিষ্ঠানে।

ইহ তাবদ্দলতো বিশিষ্য বিশাদাচ্ছন সমাভিধানে, যত তৃণায়ুক্তি ইব্যাবিভবিবরণেস্তে হন্ত অন্ধিন চক্ত ইতি, তত্ত্বিত্যপিন্ত অন্ধিশ লজ্জাপকালিতি ন জাতু শক্তত ইতি ব।

অম্বাভি সম্পাদনের সর্বচ্ছেদু পস্তকে খুনির্ভু সর্বজনের চলনের অভিব্যক্তি শ্রীমবতানানয।

তত্ত্বিঃ বাগক্ষান্তনর বিশেষের একত্রে দর্শন ইত্যত্বিভাষায়ম্বান, সংক্ষেপণ শাস্তব্য প্রাপ্ত, আহোনিতু শ্রীদােবশিকৃতিতান্তুকশোশ এব হেতুবিড়ম্বনানুগে কৈলাত এব চ প্রাপ্তিভাশায়, মনসাসোচ্চরে পরিকামত এব চ প্রতিভাবাহু মনসায় সম্পনতে মধ্যে অন্ধিন ইত্যর্থ, তত্ত্বে মনার্থে মনসাক্ষাত আমার্থে সপতি দুটি দুটি শ্রীমার্থকারীগীতনিযুক্তখ্যে বিবরণন্দর্শনে ইত্যাদি ব্যাখ্যায় অম্বাভি শ্রীবিষ্ণুভারে সর্বমুখি সম্মুখে প্রতিভাধাতো ।

"অথ পরমোক্তিন ইতি ভাষ্যালক্ষিতস্য পরমোক্তিশাস্ত্রে—তদীয়নিত্যব্যাপ্তকাল এব ভিদামন্ত্র প্রথমপদেচ্চাত্র্যস্য—বিবরণগ্রন্থার্থে এব বিষ্যলেখায় বিশ্বমানোত্তাদু, নিত্যব্যবহারণাল্পকাল, বিশ্বতার্থে বিশ্বাস্যাপি বিশ্বস্য বিশেষায় প্রায় সমুদায় ইতি, যদ্যপি সাম্প্রতিকতে বিশেষে সারভূম বৈগামান্তরসুমি জনিতিতে ইত্যাদিপে প্রায় বিলেখমোগ্যত্রযথার্থে নাই স্তুতিশ্লেষ্যতেন মনসা নির্ণিতত্বমাতি।

১ দৃষ্টার প্রচেষ্টমন ১৩৮ পুরাতন ১৪৬ পুর যায় গিয়া বিশয়যস্যাস্বাচ্ছিবাদতি।

২ দৃষ্টার ১৩৮ পুরে প্রায়শ্চিতু ধিকে আয়ত।
भूमिका

अन्धकरणमिद नवीनया रीत्या परिपक्वत्याविष्कृते कविता न संपत्ति परा कोटिमात्रित विद्यामध्ये, बैठ्यावजन्यमणिक्युल्लाघुरी- मणिक्यु, बैठिमण्यमणिक्यु निस्समाभ्यधिकरणति निकत्रिणभूवणवजनाना विशिष्य विहृत विदितचर्मबेत्। एष च महान् वेदान्तिनामृणी, निवन्धकरणी नेता, दार्शनिकानां मार्गदर्शी, सर्वकविनां संस्कृतसर, भक्तकोटोनी, चकुमणि, वादिनां वाचनसति, शान्तासम्येसरः, कर्मभासाम् प्राणहर, परंतु भेष्ठः आसीदिति सर्वाभिषेकते हेतुना खलु सर्वत्रस्वत्तन्त्रात्मका सर्वेस्तोस्य वद्वेषे समास्य। आचार्याणमीणा अन्धकरणस्य संशोधने च, विविधाना विषयानुपूर्वाणि विभजनपूर्वं नामनिर्देशाविधाने च, वहुविधाना पाठस्थानां संयोजने च, प्रभवानां प्रमाणाकरणा प्रसंसक्ष्य सघने च, मुद्रणोपणाना परित परिहार्णे च वीतत्त्वम् आहेतद्य परिश्रमेऽवस्थां वस्तुं स्वल्पिनि कार्यिन सम्भेत्राण समुपनतानि, यानि च गुणपक्षपातिन भुविष्यसंभव, विशेषते, तितक्शेरिवितै।

श्रीनिर्मातुःकार प्रक्षपस्वत्यां सोकणं संस्कप्याय चा. विषयकरणाय च सति मया समुद्रमे विहिते, कदाचितः आकस्मिको विद्व्रेष्यां अस्तुकुपद्रिः वेदान्तचिरोमणिशि श्रीवेणुपालाचार्य्य सह समागमं सहायत्व सहुतित। विष्यमिममधिकृतव यथाविनिश्चित मदविभेदानी सत्य-भितिते, तेच अन्धकार्यो शोधनकर्मर्णि सपदि सहाय्यमार्चरियै स्वकीयं ननोभामनुकृतम् आविकृतुः। विविधाना विद्विष्पूर्वाणि दशाधिकाना मुद्दिताना हस्तविहिताना च कोशानाम आमूलत पठनपुस्तरं अनंत्यस्य विशेषोधनविजये तैरापदितस्य समहत सहाय्यस्य सर्वदानुसरणाद्वते नान्यत् प्रतिविधालो प्रभवाम। सन्देशःसमीयः सङ्ग्रेमातिशय प्रमाणवचनानामु आकर्षन्याचन्दनेषणाणि सोत्साहम् अनुपद्म, उपकृतवता तत्त्ववता
भूमिका

भृतपूर्वन्यायाधिकारिणा महत्ममुहूर्ता तोड़ाल श्रीराजगोपालाचार्यांनां
ढयाना विषयेकडून हार्द कार्तव्यमानाथम । ऐहिकासुंपिनीतविषयकज्ञाना-
भिवर्धनहूना अनुसरण-अन्यप्रचाराधिकारां बहुपयोगिना निर्णयणाय
निमित्तिकतर्भ लोकहितिष्ठिति स्थापित्तष्ठ अडयार्य-पुस्तकभाषागारस्थ्यां-
ध्येयें समक्षकालात हेतुकर्मं पु च विशिष्य विहिष्ठितादेव । वैचरल-
विद्वानमिति सुगृहीतानामात्र जि-श्रीनिवाससाहित्याश्चै मदाशेनमुः
अनुप्रमेयावाच्याळेक्षणमुरुद्ध्यां अन्यस्त्यास्त्य युध्रमाण्यमुपगध्यय तत्च कार्त्तनेन
यथाविवेत्तानात्संनात्य साहाय्यं सर्वायाचरितभित्ति नेशा च धन्यादपुरसस्मृ
अन्युद्यपप्रस्तरामाशाम ॥

श्रीमद्वेदानन्दसुरेशदेवसुक्तकमलसुद्धारीकायमाण
तत्सुक्ताद्वादनैकमवणनिधिमा श्रीदुस्वामिनाम ।
रक्षा श्रीपाशंकरात्रागविधिनियता शोभिता नवरीत्या
नित्यानुष्ठाविभज्जयो वितरति विनतो वीरर्वीससुनु ॥

कलिक्रजितसुपूर्वैचिंत्वैन्याताठ
प्रभृतिमिरितिमताभ्य पादहरात्रवस्था ।
कविकथकमोऽगन्त्रै स्थापिता यथाविस्मे
तमहसुपहारामि प्रश्चितोन्न्यहिततेम्य ॥

"श्रावण्ग्रहम्"
२ वैशेषिक-मदकालु
१८-२-१९४२

वैचरलमुः
मेलांकृमु दुरस्वामि अन्यश्र्घावः ।
| विषयसूचिका |

<table>
<thead>
<tr>
<th>विषय:</th>
<th>पुटाङ्का:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>भूमिका</td>
<td>१—२४</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथमोपबिकार.—सिद्धान्तेत्वायवस्थापना</td>
<td>१—४४</td>
</tr>
<tr>
<td>मञ्जुचरणम्</td>
<td>१</td>
</tr>
<tr>
<td>पञ्चराज्याणि प्रामाणयम्</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>चतुर सिद्धान्त</td>
<td>३</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धान्तानाम असार्धेष्वस्थापनम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धान्तानाम असार्धेष्व पौष्ठकवचनविचार</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>चतुर्वर्मिपि सिद्धान्तानि मोक्षप्रदर्शम्</td>
<td>७</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धान्तसारे तत्त्रसारे च पाधवचनविचार:</td>
<td>६</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धान्तानि पाश्रोक्ति लक्षणम्</td>
<td>१०</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्त्रसिद्धान्त</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>आदमसिद्धान्त</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्त्रसिद्धान्त</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>तन्त्रान्तरसिद्धान्त</td>
<td>११</td>
</tr>
<tr>
<td>एकत्र सिद्धान्ते दीक्षितस्य अन्त्याधिकारः</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>उपरितन्तन्त्राधिकारिणाम अहस्तनत्तन्त्रेषु तत्तन्त्यां गणन करणेदिकारः</td>
<td>१२</td>
</tr>
<tr>
<td>एकाप्रविधानस्यान्त्य खेत्रेऽपि प्रविधायथ.</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रदक्षिणप्रणामादिदु सर्वेषा सर्वत्राधिकारः</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>विषयावली</td>
<td>पुढकऱ्या</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>सिद्धान्तसमूहे दोषप्रपन्ननम्</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>वैज्ञानिक पाश्चात्य संदर्भे दोषः, पाश्चात्य तु सर्वोपजीवयम्</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>वैज्ञानिक-पाश्चात्य परस्परसिद्धान्तव्ययम् प्रक्षितपत्वपक्ष</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>परस्परसिद्धान्तव्ययमन्त्र स्वाभाविकसाराणि</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>शैवागमकारणतन्त्रव्ययमन्त्रमिथि सम्बन्धहस्तात्यासाराणि</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>आप्रकृतसिद्धान्तलयोगेनापि उत्तकृष्टसिद्धान्तप्रवेशकारणव्ययमन्त्र</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>उत्तकृष्टसिद्धान्तस्वीकारणव्ययमन्त्र मन्त्रसिद्धान्तसूतितपत्वपक्ष</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्त्वान्ततसिद्धान्तस्य श्रीकरत्व मोक्षप्रदत्व</td>
<td>न&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>उत्तकृष्टसिद्धान्तस्वीकारणव्ययमन्त्र स्वत्त्वत्त्वस्यनिविषयतप्तपक्ष</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>आगमादिसिद्धान्तस्य स्वत्त्वत्त्वस्यनिविषयतप्तपक्ष</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>उत्तकृष्टसिद्धान्तस्वीकारणव्ययमन्त्र स्वत्त्वत्त्वस्यनिविषयतप्तम्</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>स्थानविषयोष्मिष्यत्र शाखानिविषयार्थार्थिकारणेऽनियमप्रकरण व्यक्तनामः</td>
<td>अन्वयविचार</td>
</tr>
<tr>
<td>दिव्यालेखण पूजनस्य संवेदनेषु सम्बवः</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>मुनिवाक्यपरिष्यामूलवकैदिव्यालेखणस्यविषयतप्तमस्कणयस्यदिव्यालेखणस्यप्रबंधस्य</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>दिव्यालेखणप्रबंधस्य सुनिवाक्यपूर्वस्यनिविषयतप्तपक्ष</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>शास्त्रस्य दिव्यालेखणस्य स्वरुपमः</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>साहित्यसिद्धान्तस्य स्वरुपमः</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>अपकृष्टशास्त्रेऽनेन्द्र उत्तकृष्टशास्त्रसिद्धान्तस्य स्वत्त्त्वत्त्वक्रेणपरिप्रेक्षा</td>
<td>न&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राकृतस्यप्रकृतशास्त्रप्रविज्ञानस्यप्रतिकूलस्यदिव्यालेखणसत्यत्वावसर्गावसर्गादिकारितैविषयत्वान्</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>उत्तकृष्टशास्त्रसिद्धान्तस्य अभिकारितैविषयत्वान्</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>सांस्कृतिकाशास्त्रमयिप्रमाणभेद एव</td>
<td>न&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>कृष्टम् पाश्चात्य प्रमाणम्</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>असांस्कृतिक शास्त्रायस्मात् अथवां फलम्</td>
<td>न&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>विषयसूचिका</td>
<td>पुटाङ्गा</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>द्वितीयोदिकार. —नित्यानुसारनवयवस्थापना</td>
<td>४९—७९</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिमन्नादिना भगवत्सेवन सर्वेशा समानांम्</td>
<td>४६</td>
</tr>
<tr>
<td>एकायनं मुख्यमधिकारित्वम् अन्वेषा तु दीक्ष्या</td>
<td>४६</td>
</tr>
<tr>
<td>ज्याध्यसहिताया पद्म कालोः पाब्धकालिककालणि च</td>
<td>४७</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिमन्नम्</td>
<td>४८</td>
</tr>
<tr>
<td>उपदानम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>इष्या</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वाध्याय</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>यागस्य अभ्याविनि</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धकालिकवधिः पाब्धचनानि</td>
<td>६०</td>
</tr>
<tr>
<td>भेजित्का सज्ज्वादयः पश्चकाला अन्यायार्थो</td>
<td>६१</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धकालिककमां सच्चिदान्तेऽस्यभागः</td>
<td>६२</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धकालिककमां श्रीभाग्यकारादीनाम् एण्मितः</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रपल्लः पश्चकालकमः व्याज्य इति पूर्वपक्षः</td>
<td>६९</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रपल्लः पश्चकालकमः प्राय्य इति सिद्धान्त</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>पश्चकालिक्रिया श्रीभाग्यकाराभिमित्तति सम्बन्धनम्</td>
<td>६६</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धकालिक्योगशतोऽप्रपतिनिश्चारायोर्द्धपरिहारः</td>
<td>६९</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धकालिकन्यं स्मृत्युक्तकाल्यभिन्नोपरोक्षः</td>
<td>६०</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यासस्मृत्तौ अभिमन्नसवादनम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यासस्मृत्तौ उपदानसवादनम्</td>
<td>६१</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यासस्मृत्तौ इन्यासवादनम्</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>पाब्धरावेक्त समाराधनमेव सर्वेशा मुख्यम्</td>
<td>६६</td>
</tr>
<tr>
<td>भगवत्समाराधनस्य नियमम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यासस्मृत्तौ स्वाध्यायसवादनम्</td>
<td>६७</td>
</tr>
<tr>
<td>विषयाः</td>
<td>पुताण्डः</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यासस्मृतो योगोद्विपि आक्षेपपुम्मः</td>
<td>६७</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षोक्तकालाधिकाविमागोद्विपि पाष्यकालिककर्मान्त्यपुणम्</td>
<td>६९</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षस्मृतो प्रथम-द्वितीयकालाधिकाविमागमस्मृतिमृवम्</td>
<td>७०</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षोक्तुतीतियकालाधिकाविमागमस्मृतिमृवम्</td>
<td>७१</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षोक्तुतीतियकालाधिकाविमागमस्मृतिमृवम्</td>
<td>७३</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षोक्तुतीतियकालाधिकाविमागमस्मृतिमृवम्</td>
<td>७४</td>
</tr>
<tr>
<td>दक्षस्मृतो वेदाधिकाविमागवेदाधिकाविमागमस्मृतिमृवम्</td>
<td>७६</td>
</tr>
<tr>
<td>पाष्यकालिककर्मान्त्यपुणम्</td>
<td>७७</td>
</tr>
<tr>
<td>पाष्यकालिकमान्त्यपुणम्</td>
<td>७८</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| तृतीयोद्विकारः—नित्यवाच्यायाम् | ८०—१८१ |
| सर्वकालप्रायावाणिः अध्वाणि | ८० |
| ब्रह्मसुहृतसवाच्यायाम् उपन्याम् | ८१ |
| ब्रह्मसुहृतमहाविवध: तत्त्वम् | ८२ |
| निद्रान्ताचमनानाधिकस् | ८३ |
| अपरामात्रयोगः | ८४ |
| योगेऽविद्यावाच्यायाम् उपपत्तिः | ८५ |
| योगस्तवस्त्रो शाणिदलिस्मृतिः श्रीकृष्णमुनिः | ८६ |
| योगमयः श्रावन्ती विमाहमन्युष्ठा | ८७ |
| ब्रह्मसुहृतं विदेशकलर्कवाच्यानि, हरिकृतिनं च | ८७ |
| नित्यदानुस्मृत्यवाच्याम् | ८९ |
| सार्विकपूर्ववस्त्रवनम् | ९० |
| सार्विकमुडुत्प्रकारः | ९१ |
| पाष्यकालिककर्मावृत्तेऽस्यप्रवाहजननवनम् | ९२ |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>विषयसूचिका</th>
<th>पुस्तका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>निर्विशेषकृत्यसिद्धिप्रार्थनम्</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>निर्विशेषकृत्यसिद्धये गुहपरम्पराप्रपतिपूवेकहरिध्यायम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>योगान्तरगतं ध्यानम्</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>सप्तनव ब्यूँहादिनोर्मसकीऽततनम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>सर्वस्यपूर्वकालकल्पन्यकम्</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>व्याय निर्गमन केशवध्यायां च</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>विमुक्तविसर्जन शौचविधिश्च</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>आचरण दन्तधावन च</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यायामकोष</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यायामिक</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>गौणध्वानानि</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>सन्ध्योपासनम् अण्डयदान च</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राणायाम-गायत्रीपी</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>अद्याक्ररजपः</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>सूत्रोपवानम्</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>आधारार्थक्यादिप्रज्ञम्</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वत्सूत्रजीव सन्ध्या अनुष्ठिता</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>सन्ध्याच्यो मनवदव्यत्वभावनम्</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>सन्ध्यानादे दोष</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>ब्रह्मचर्य</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>तीर्थादिरमनवदान्यप्रणाम</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राणायामप्रकार</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्त्रत्सवप्रकारः</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>मन्त्रत्सवसद्वीकारप्रक्रिया</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>द्वारिकासंपदचार</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>विषयसूचिका</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रकाशितपत्र: प्रकरण</td>
<td>पुस्तक: प्रकरण</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रानविकालीन</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राप्त समाधानम</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>उपादानम्</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>उपादानाविश्वास अनन्तरिक्ष व मृत्यु</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>पुष्पमुख जैविक अवस्था च</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>उपादाने प्रतिप्रयाणिनम्</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रतिप्रयाणायनिमि</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>पूर्वविश्वास अन्तरसमानपदानम्</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>इतयायायायायायप्रतिद्वारा</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>नियमप्रस्तुत्य अवश्यद्वित्य विवरणम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>परमकालितस्वरूप</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>परमसंकालिता देशतान्तरवर्जनम्</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>दिशेनात्मक तन्मय विश्वासानि व अनुवाधित्यम</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>अवमेयतापादका दोषा</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>जात्यादितिवन्धनोपचिकागिगानितेषोष</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वास्थ्याविविध</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वास्थ्यमये गुरुरादिपुरस्कार:</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>साधनप्रतिकाल</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>महाप्रदेशे दैवित्यस्तोत्र</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>स्वास्थ्यस्वयंभोजोऽनुसारात् पूतस्वेत समाहितायुधानम</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>बोधविधि:</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>योगे अनुसन्धेया विषयाः</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>योगे गदकावस्तु प्रत्येकसरस्यायामिगितेष</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रपञ्चानामिपि योगपुस्तकालम्</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>योगस्तु पद्यप्रकाष्मवस्तुप्रिवैष्मवलम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>विषयसूचिका</td>
<td>पुटाःः</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>योगेप्रपन्नस्य अर्चाविवराणसन्न्याति सुख्य्यम्</td>
<td>१६३</td>
</tr>
<tr>
<td>सार्वगदायुक सायसन्यायकिं किंभी</td>
<td>१६४</td>
</tr>
<tr>
<td>योगस्य यथाशक्तिसङ्गमवर्तम</td>
<td>१६५</td>
</tr>
<tr>
<td>भगवत्कैत्यस्यहहपिन्दिन्द्रानुभवप्रकार</td>
<td>१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>पञ्चकालपरस्य सन्नयपार् केंद्रव्रत</td>
<td>१६७</td>
</tr>
<tr>
<td>पञ्चकालाधुनस्य कान्ति अपवाद</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>आशौचायादिपिका भगवत्सकीलोकदिकार्यम्</td>
<td>१६८</td>
</tr>
<tr>
<td>वाहविद्यपिका आशौचायानिसिद्धम्</td>
<td>१६९</td>
</tr>
<tr>
<td>धर्मानुर्दशनप्रकारस्य दुरुहत्वम्</td>
<td>१७०</td>
</tr>
<tr>
<td>भगवत्प्रमुनाल्पिक नियतवणुकर्तव्याधिकम्</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>नियानि वेकलमेणापि डौषाभाव</td>
<td>१७१</td>
</tr>
<tr>
<td>भगवंदराधिने आन्तगुणपापानां सुख्य्यत्वम्</td>
<td>१७२</td>
</tr>
<tr>
<td>पूर्णवनुगवतुं सामाहिल्यायातुलशु तत्वयानिन्त्यम्</td>
<td>१७३</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रन्यानां प्रन्याकर्तृत्त च वर्णानुस्मरणिक</td>
<td>१७४</td>
</tr>
<tr>
<td>तत्तदप्रन्यान्य-प्रन्याकर्तृत्तामर्निन्यार्काया अर्होऽत्तकराण्या विवरणसूची</td>
<td>१७५</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमाणवचनार्दीनाः वर्णानुस्मरणिक</td>
<td>१७६</td>
</tr>
<tr>
<td>पद्धति</td>
<td>अर्थ</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>२ ७</td>
<td>अनुपपत्ति</td>
</tr>
<tr>
<td>४ ८</td>
<td>परस्परशाखा</td>
</tr>
<tr>
<td>११ २०</td>
<td>—“सर्वतन्त्र”</td>
</tr>
<tr>
<td>१३ ५</td>
<td>नाथिकार</td>
</tr>
<tr>
<td>१६ ६</td>
<td>तन्त्राधिका</td>
</tr>
<tr>
<td>१६ ४</td>
<td>समाराधनसुच्चते</td>
</tr>
<tr>
<td>१६ ६</td>
<td>कर्म बिम्बाना</td>
</tr>
<tr>
<td>२३ ११</td>
<td>तथा वैज्ञानिके न दु वेशो</td>
</tr>
<tr>
<td>२८ २२</td>
<td>च्छास्त्र</td>
</tr>
<tr>
<td>३६ ७</td>
<td>च्छास्त्र</td>
</tr>
<tr>
<td>४८ ४</td>
<td>कर्म काठ</td>
</tr>
<tr>
<td>५६ १०</td>
<td>पूर्वसम्पर्याय</td>
</tr>
<tr>
<td>६५ १३</td>
<td>भाण्यकार</td>
</tr>
<tr>
<td>६६ १५</td>
<td>भ्यांत</td>
</tr>
<tr>
<td>६६ १५</td>
<td>इति ।</td>
</tr>
<tr>
<td>७१ १३</td>
<td>चेहार जायते</td>
</tr>
</tbody>
</table>
श्रेणिक श्रेणि

वेदिक १ दत्ताणन ददतात्चन
" १३ उत्क ज उत्क च
३५ ५ योगमन्त्र योगमन्त्रे
" १७ स्वातःभाय स्वातःभाया
१७ ९ स्वल्पवन् स्वल्पवन् (माथमेद )
८१ १२ पद्धि पद्धि
८२ १० महत् मूढः
८३ १४ विधीते विधीति
८७ २४ शयस्यव शयस्यस्
८८ १२ गंजनमोक्षक्रम्य गंजनमोक्षक्रम्य (पाठमेद )
" १८ व्यायामान् मात्य व्यायामान् मात्य
" १५ महतेि " " महतेि " " इति ।।
९१ ७ द्वार्याणि द्वार्याणि
१०३ १ द्वाशः द्वाशः
१०७ १० शोवेनवः शोवेनवः
११८ ५ द्वार्यायतः द्वार्यायतः
१२४ ४ अथवा मुनि इत्यव्यान्तर ' स्वर्गस्याभ्यासाहि विबन्धा श्रद्धायन्निति ' इत्येकसम्बधित अविभक्त इति ।।
१२५ १४ समाराधन वामदायिन (पाठमेदः)
१३९ २ एवा एवा
१४२ २ देवी देवी
१४६ ५ अद्य अद्य
१४७ ३ वैवेदवि वैवेदवि (पाठमेद )
" ६ समाना- समाना
१५८ ४ तम्मवेन तम्मवेन

* एतात्तिमुक्तः केचन पाठ चन्द्रस्यास्य सुदर्शनन्तर सदर्शनेत्र त्रिभुजाचार्यं- स्वामिना स्वस्य विधाओतः कोशात्पुर्वः ।
शोधनसूची

पुस्तक संख्या | प्रदर्शन | पृष्ठ | शब्दमाला
--- | --- | --- | ---
167 | ७ | काल इति | काल इति।
168 | १६ | 'तन्मात्र, स्वर्णु | 'तन्मात्र, स्वर्णु कांठे शामुन्मन्मर।
171 | ९ | बद्धविद्वायिक | बद्धविद्वायिक इति पाठ नावीयाय।
174 | १० | पाद्यानेजनानु | पाद्यानेजनानु।
184 | १६ | महाबलर्ल | सर्वहर्वतर्ल।
188 | १४ | तैत्तरिय | तैत्तरिय।
195 | (एलकर्तव्य पूर्व तैत्तरियसहित इति शोधनसूची।)
202 | १५ | चल्लिखिंशापारारु | चल्लिखिंशापारारु।

भूमिकायामः

1 | ८ | नातिचिद्रिक्ष | नातिचिद्रिक्ष।
2 | ६ | व्यक्तिक्ष | व्यक्तिक्ष।
3 | २४ | निर्दिष्ट | निर्दिष्ट।
15 | ११ | निगमान्त्यूठरो | निगमान्त्यूठरो।
16 | २ | ने | ते।
24 | ७ | तत्स | तस्य।
श्रीमद्भगवानान्तमहादेशिकाप्रणीता

श्रीमान् बेदराजस्थार्य: कविताकिकःकेसरी।
वेदांताचार्यवर्मां मे सत्कृपतां सदा हृदि॥

सिद्धान्तज्ञवृत्तापनार्गः
प्रथमोडिकार॥

महाश्वाचर्यः

चालुक्यां परं भवं पादुपण्यपरिकर्मिनम्॥
पद्धराज्यस्त्र कृत्यस्त्र प्रसूति पर्युपासाः॥
अनन्देवस्त्रायिन्यायनेमहि ते कदम्॥
पद्धराज्यमहाभोधिपिपार्द्धरि सज्जने॥
आरोहन्तचन्दनकपिलभीषिमामकशा मादशा
पक्षे कार्त्तिकेन मित्रितपदा ¹ पक्षे पत्रि च प्ररान्॥
सर्वानुश्रुसारादृशिसंबिर कमप्त्रिविज्ञानान्
कीर्तकुण्डकाहोरिरस्त्रुणिमि सारात्रिको लक्ष्यः॥

¹ पद:—च, छ, पदानु:—क, घ, ग
अत्र तार्क प्रत्यक्षितसमत्वेतृत्वत्वस्थितितिम पाराशयेप्रति-भिमेहानागतादिदु भगवनचाराक्षम गारभोंग प्रामाण्य प्रत्ययादि। शारीररके पदरात्राया प्राप-यम। ममनंतर तत्तान्तरसहपाठादिसमाहनमन्दरतित्वामोह-गमनाय “उत्तमसम्भवान्”, “न च कर्तुः करणम्” इति सूत्राम्या बृत्तक्षमुपक्षिण्य, “विज्ञानादिभोग बा तदपारिपथ्”, “विप्रतिपथाच्” इति सूत्रद्वेः जीवोपक्षयाचपुष्पिततत्वलिपिप्रत्यापादनद्वृत्वेण सिद्धान्त ममतिष्ठ। भगवदामुनमन्निष्ठमभिभावकरैः—

“इति महोपनिषदः चतुर्वेदसम्बन्धादि। साहस्योगक्तानेन पदरात्रापुष्पिण्यदित्वादि। वेदान्तेषु यथासार समुख भगवन् हरिः। भजानुकप्या विद्वान संचिकेष्य यथासुक्तम्”।

इत्यापिब्रमणगणप्रतिपादितप्रकृतिया अतिविदग्धहनगभीरिनिगमसत्सिंहर-गतपरमपुरुषार्थ प्रयतिकर्त्त्वत्वसहृदयवधेस्य भगवन्मुखोद्वेबलय पशुवेदद्वुपरि शाखस्य कारणोपाध्यायोक चाचिदः प्रामाण्य न शाख्यः निराभिष्ठ। कर्मकाण्डे-अपि प्रमाणलक्षणो समवेदद्विरोहयो व्यासार्थपरिग्रहीतानामेब स्वैतीनामाभावमाण्यसूक्तत्। ये पुनः प्राप्तमुक्तीमात्राकारतनात्त्वे समायोगमेव सात्त्वर्त शाख्यमयमन्यते तेषा विकसनानि आगमाप्रामण्ये निरांकिते। उक्तच्—

“तद्वदेतत्त्वत्सति प्रतिपादित्वपत्तिते समानां। पालकात प्रसननित तदा समयाते सुरापा”। इति।

शूद्रार्थानिदिसास्ते लेव प्रतिकृत्री श्रीकृष्णमुनिनिरुक्ता—

1 अतुपत्तिकाशन्त छोरे नासिरे, अशुहि—ज
2 प्रतिक्षेप—ख.
प्रथमोधिकारः

"हविष्कृतो यथा शून्ये यथा वा बहुयाजिन र
निर्वाह किथने तद्रच्छास्यस्यापि नान्यथा" || इति ||

अस्यां १—यथा "हविष्कृदाधाढ्यिति शून्यस्य", "बहुयाजिनोजागारयत्रौर्ज्ञे", इत्यादिवाक्रयेषु कर्मविशेषाधिकारस्, उपचारविशेष वा समालम्बन्य निर्भास्यनुद्विद्धापि। भद्राकृतं तन्त्रान्तेभ्यं इत सार्वत्रिक्रेण प्रामाण्यं व्यभच्यतः—

"तस्मात् सास्यं सयोग सयपुष्पास्तं कुतक्षितसम्ब्राहमुपन्यं संग्राहं प्रमाणं तदित्रिवणवं पद्मामोहं वेदात्" || इति ||

तदेतत् "भहतो वेददशक्ष्यं मूलभूतो महानंयं" इत्यादिखणान्तशाखाश्रयेत्
चत्वार सिद्धान्तः।
मूलभूतमभागेदात् "अगादिविदेव चुरुश्वाबिधिः"—
आगमसिद्धान्तो मन्त्रसिद्धान्तस्तत्रजसिद्धान्तस्तत्रान्तरसिद्धान्तं इति।

चत्वारशैते सिद्धान्तः अगादिविदेव शाखामेदैवान्तरान्तरभिचलने।
तथा, यथा अगादयो वेदेवेदा तत्तच्छास्यमेबाध्य पूर्वपूर्वपरिश्रावानुसारेण
सिद्धान्तानासु ब्रसा-क्षेत्यापि। व्यवस्थितं पुनःदिक्षितधर्मातिज्ञानं तथाृ सिद्धान्त-विधिः।
मेद्रास्तद्वान्तरभेदाध्य प्रथमपरिश्रावानुसारेण व्यवस्थितिः।
यथा चै वाचनिकान्तिरिक्षे वेदान्तरशाखान्तरसूचनानत्तरसंसरे दौष तथेहि
सिद्धान्तसंसरे तन्त्रसंसरे प्रत्येकतन्त्रं पारितिनियतौक्षेत्रिकातन्त्रविद्धाऽरे च।

१ अक्षमर्यं—क, ख, ग, च, छ, ज, है।
२ भागमेदैवगाढी—य
३ उपास्त्र—य
४ सकार ख फूलके नासित
५ विद्यानियत—खः।
अम्बेडकर चें व्यवस्था प्रमाणमहत्तपर्यंतर्यांमध्ये व्यवस्थाप्या।

इद च „गर्भवतानाविद्वागहनस्तस्कारान्तसेवनात्“ भागवतानामभाष्यम्

पूर्वपक्षणा प्रमतिज परिरुपभेववामुखःपनिर्मितः समयितम्

“यद्यं” कायपर्यंत वाजसंनेशालामचीयाना कात्यायनादिगुंधोक्ष

मार्गेण गर्भवतानादिसेवार्थे दुर्भवे। ये धुम „सावित्र्यनुवचन

प्रस्नस्तिथृतेष्यमथ्यांगे” एकायनश्रुतिभिविष्टानं चवरिशतं संस्कारानु

तिलिन्नः, 5 नेदरे खशशास्त्रत्वेऽक्षमं थ्यावेदानुपतिभयं न शास्त्रान

नत्रीकिलानुस्राहानां भाष्याणां प्रच्छवने। अनेयवमपि नरस्परशाला

विक्षितकर्मनुस्राहानमितानात्राभ्यासस्थात्। सर्वं 6 हि जातिचरणयोग्या

विकारानिलयविष्यता एव समाचार उपलभ्यन्ते। यथापि सर्वशाला

प्रत्ययमेक कर्म तथापि नरस्परविक्षणाधिकारसमंज्ञा धर्मः न कर्तवः

समुच्चयन्। विलक्षणाध्य अविनिविष्टस्वर्यङ्गादिनिविष्ययोग्योगानधनेन्द्रायन्त्राया

वादिक्षमाधिकारिः तिद्रेष्यं त्र्यथानैकायनश्रुतिभिविष्टविज्ञानानिभिमन्नो

पादानेयाभ्यासाभायायकपकार्करमधिकारिणो शुमम्भवो भ्राष्याः

इति नोभवेष्याम्यन्ययास्ताविक्षितकर्मनुस्राहानमब्राह्मणायाद्यति। यथा

चैकायनशालायाम् अपौरुषेयतं तथा कास्मीरागमभाष्याय एव प्रपक्कितमि

नेह प्रस्तुते। मक्क्तानाः तु भागवतानां सावित्र्यनुवचनाधित्रीधर्मसम्बन्धसे

स्फुटतनुपलिता 7 न तत्त्वानिविशिष्टायत्वायान्तिसद्यंह सहते“ इति।

1 प्रमाणान्तसहस्त्रं—क, ख, ग, ह, द्र
2 सर्वशाकर्पसेवनात्—च, ज
3 च एवत—क, ख, ग, च, छ, ज, ह, य एवत—क्यायपरिश्रावे
4 धार्मिकागृहे—क्यायपरिश्रावे
5 सर्वशाकर्पसेवनात्—छ, छ, ज, ह.
6 सर्वं हि—ह
7 उपलब्धि इति सर्वं पाठ, उपलब्धि इति तु न्यायपरिश्रावे
प्रथमोदेशिकारः

अन्त्र विज्ञानशब्देन संविदिस्द्रव्यादिः स्वयमेव स्थापित विशिष्ट ज्ञान विवक्षितम्। आह हि—

"यथा चोलनृप्ता चार्डीयोऽविद्रिति भूतले।
इति तत्तत्त्वावपुरवशिनिवारणं वच ॥
न तु तत्तत्त्वावपुरवशिकाराणिवारणम्।
तथा सुरासुरनर्जुरनवाणवशाणशतकोतय ॥
कःसकर्मविपाकाधिरक्षितस्थिरिषितु।
ज्ञानादिपादमुन्न्वनिपरिविवेचन्तविवभवस्य ता ॥
विणोसंबितमेहमिहसुद्रदपस्विविषय।" इति।

इम च वेदेभ्यो भोजराजवर्लदेवाचार्याद्यस्य विविधते—

यो वेदद्वृक्ष बहुमूलधारां नानाफलाभिलिङ्गिरुसंप्रस्थदब्जस्य।
पूर्वाद्वारणेवभेदग्रामविखिरोपयोधौ ॥ पुरुषं प्रपचे।" इत्यादिधि।

पुर्वं च सवेत्रसंहर संग्रहेण प्रदशित ॥ श्रीसाथ्वने—

"न शास्त्रार्थस्य शास्त्राणां वुढ्हुप्पुर्वेण उपयुव।
आर्थित्वत इहाजानात् पारम्पथेकम विना।" इति।

अस्थितिपारम्पर्यत्तभिज्ञानेषु परिब्रम्मानमण्माणं गहितानि आचार्यरामपरहरिगुहातानि च कर्माणि न मात्रायणि परिमाण्यायानि। न च तद्विरुद्धानुपस्तादेयानीतितुक्त भवति।

1 समुद्रवं—ग, समुद्रजतं—क, च, ह।
2 आरोपयतं—क, ख, ढ, ह।
3 इहाजानत्व—ब, छ।
4 प्रत्यभिज्ञानेषु स्थानेनु—प, ढ।
5 परिदायायानि—क, ग, ध, ढ, ज, छ,
श्रीपृष्ठके च अधिकारिनिरूपणार्ये प्रतिनियतात्मिकारिविषयः
सिद्धान्तानामु
त्वाभिमानेऽवै सिद्धान्तेदस्तवान्तरभेदः वर्णितः
यथा—

cर्तव्येन वै यत्र चालुगत्यमुपास्ते

cयमगते स्वसज्जाभिश्रौतरणाम तु ततो
विद्वि सिद्धान्तसङ्गे च तद्वृत्तमथ पोष्कर

नानाव्यूहस्मिते च मृतिद्रादशक हि ततो

तथा मुर्यैन्तरयुत प्रातुमोक्षण हि यदृ

प्रातुर्मोक्षणयुतं धृतं हल्पचर्मुक्तः

कल्याणाधिशचकाल्यगार्त्यसाधिगीतिः

सारणैर्षत्रनिद्यैशः तद्विद्वि कमलोक्ष्यः

मनस्सिद्धान्तसङ्गे च शास्तं सम्बवहिल्पदम्

विना मृतिचलुप्पथे कत्राक्तुपचयं

मन्त्रे भगवद्वर्ये केवल वाचिकवृत्तम्

युक्त श्रीयातिकेनैव कान्तायूद्रेन पोष्कर

भिन्नार्मणैर्केदायुतं च सबिम्ब्रह्मे

तन्त्रसङ्गे हि तच्चाला परिज्ञे हि चाच्छज

मुख्यायुर्विजितेन यत्र सिद्धायस्तु वै

चुजिद्रादिकेनैव योगेनाभ्यस्तितेन तु

1 तत् पद्यपूर्वक—ज
2 ककाल्या—च
3 मूल्यावृत्ति—च
प्रथमोऽधिकारः

सब्रुता परिवारेण स्वेत स्वेतोऽज्ञातास्तु वा।
यच्छक्कचाराधिता ¹ सर्व सिद्धे तन्मान्तरं दुः सत॥
एव नानागममा च सामान्य बिद्ध सर्वदा।
नामसुधा वा ² सिद्धान्तप्रायाभ्यासस्त्री पौष्कर॥
एकोऽन्य वहुमभेदारम्यालेव सस्त्रिक्तम्।
नानाशयवेगेऽन्य सिद्धाग्नि प्रकटीक्तम्॥
संक्षिप्त समप्रक्रमे च तुलीयसमाधायसमक्षम्।
सत्त्हासुपुराणेऽस्तु वेद्वेदान्तस्यैत॥
ये जन्मकोटित्वं सिद्धार्थेतां नृथस्ति।” इति।

अत्र एकौऽन्य सिद्धान्तमृयामूलान्देव वहुमभेदः सस्त्रिक्तत्ववचनात् चतुर्णा
सिद्धान्ताना तद्वान्तरतत्त्वान्नेव्यायाना च सिद्धान्तान्तरतत्त्वान्तरसङ्ग्रहार्थाय
एव सर्वदास्यान्वै सूचितम्।

अत्र च ³ सिद्धान्तसङ्गितानामेऽषा चतुर्णामपि मोक्षप्रदृश्यमान्तरः
चतुर्णामपि सिद्धान्ताना मोक्षप्रदृश्यम्।

“यस्मात् ⁴ सम्प्रक्ष पर भ्रम वाक्षुदेवावलयमच्।
एतस्मात् प्राप्ते शार्कात् ज्ञानयुवैण कर्णेन॥
सिद्धान्तसाधा विप्रास्य सार्थका अत एव हि।” इति।

अत्र सार्थका इति वहुप्रचारन्तसामानाधिकारण्यायात् सिद्धान्तसंज्ञाशाश्चन्द्रपि
वहुचचारन्त सन्य आगमादिविशेषणं योगेऽ चतुर्णा संज्ञास्थानमभिध्यति।

¹ आराध्यते अ, ख, ग, घ
² द्वय च घ, ढ, छ, ज
³ चक्कर ख, ग, ज, घ, घुस्त नाहिकत।
⁴ तस्मात् अ, ख, ग, घ
अध्याय ८

पश्चात्राट्ठोऽवस्थ निर्माणत्तंत्रोऽपि चतुर्णम् साधारण इति चात्रेश्व पूर्वकम्।

पाब्रेऽ च "सदागमाकोत्सिद्धान्तचतुर्दशसिद्धान्तम्" इति चतुर्णम् सत्गदशब्द-

वाच्यभगवपदेशायामसाधनवा। हयानीसहितायामिनि कस्यश्चिमोक्षे-

कान्त्यवृत्तानि अन्येषामिनि फलान्तरे तभि मोक्षद्वादसिद्धान्तम्।

"आगमास्य हि सिद्धान्त सम्बोधकाक्षरपदम्।

मन्त्रसंज्ञा हि सिद्धान्त सिद्धिमोक्षवर्ष नृणाम्।

तन्त्रसंज्ञा तु २ सिद्धान्तं चत्वार्धकर्मफलपदम्।

तन्त्रान्तर हि सिद्धान्तं वाच्यतत्त्वाकर्मफलपदम्।"।

अत वाच्यतत्त्वाकर्मद्वादनाविशेषत् त्रिभूमिवक्षयावर्ष दुर्गमानेत्वायुः। अत

एषा चतुर्णमायि परन्त्राभूमित्वादिवेद्याध्यायाः अधिकारीस्मित्वमक्षोपायो-

पदेशकोर्षु "सिद्धिशिक्षा शिष्यवर्षम्।" इति न्यायेन सद्यशाब्दहर-

मध्यभूमिवाच्यतत्त्वाकर्ममे क्षीरुकोशा शिक्षाप्रत्येकस्मार्थविद्यान्तरावेशम् -

विचारितविश्व वैकल्पिक परिभाष। विद्वांस्कहि परमपराभ्यासेन अः तत-

हितायात्मिनित्यत्वपुष्पाना यथा विचाराः परस्परमुनुसारसाधारणिता प्रत्येकम्

प्रतिनिधित्वन्ता प्रतिविधाय अण्वरण विपरेत। यत्र तु मध्ये विद्वानी वासुपधारायाविश्वत्वाकर्मादिवेद्याध्यायाः

तत्वसत्ये वाच्यान्तराम साधारणात्मकन्यासाधारणिकमां नामधिकारि इति

व्यवस्था। तद्भियायेन चोच्ची भावे।—"तद्धि वाच्यास्य परं

संपूर्ण्वादिपूवाद्युत्त। सूक्ष्मयवृत्तिविचित्रवेदभिन्नवा व्याहितिकार भूतस्थानी—

1 समवर्णवण्या—ह

2 सह हि—क, ख, ग, च, छ, ज

3 उपवेश—क, ख, ग, ह वोक्षेषु नास्ति

4 कामनाया—व
पूर्वेण कर्मणार्थस्तिं सम्भूख्याप्यते। बिभवाचर्चायुक्तम् प्राप्य व्यूहार्चनात्
पर ब्रह्म वाचुद्वेदवाल्य सूक्ष्मम् प्राप्यत प्रति वदति।” इति। अतेवर्तमाणैनिः
पवेणहार्थाय मार्यमन्येन तालयौँ। फलान्तसाराधनवचनत्वान्वितं स्वरमेच्छत्रं ।
—“प्रत्य-यार्थ च गोकुलस्य सिद्धवयूँ सर्वसतिता।” इति। एवं चतुर्माधिपि
मोक्षपदः हि2 नायन्तसारोपसूंहणसूपलमानपि समविसंव भवति।

पाण्डे चार्थमादे चतुर्माधिपेषा परस्परविभागसमयस्वामतस्वामरे तन्त्र-
सिद्धान्तस्वामरे तन्त्र-स्वामरे च दोष । प्रयौँित -
स्वामरे च पाण्डवचन-
विचार।

“तच्चतुवर्या स्थितं शाखसो घण्डीवनकेशा।
एकैक भिक्षु समयाणे शाखासमेदेन भूवस। इति।
प्रथम मन्त्रसिद्धान्त द्वितीयं चागमाङ्गम।
तृतीयं तन्त्रसिद्धान्त तृतीयं तन्त्रान्तर भूवेत्”।

अत्र आगम-मन्त्रसिद्धान्तयो पौष्करोक्करकम्युक्तकम्योपदानं सिद्धिमोक्ष-
प्रदमन्त्रसिद्धान्तप्राशस्त्रे तालयार्थ। अत्रापि हि आगमसिद्धान्तस्य
केवलमोक्षप्रदत्तज्ञानोशिष्य । "कर्मणामपि सन्यास कथ्यते चत्र
चागमे” इति प्रदर्शित एव। अत्र कामकर्मणा स्वर्णवत सन्यासं, स्वर्णाश्रमाधिनयताना। भगवद्वीतानादशाध्यायनिर्णितप्रकरणं सांस्कृतक-
याग। स्वशास्त्राच्युक्तमयं क च सर्वेत्त नित्यनैतिकिकादिपरिश्रम।

1 उक्त पौष्करे —व ।
2 मोक्षपदवे वि दि हि — व ।
3 दोषः इति पाभवेद वाणिज्यः ।
4 अतिशयः क, ख, ग, घ कोशेषु नान्दित ।
5 स्वर्णाश्रमाधिनयताना —क, ख, ग, च, घ।
अन आगममिद्दाने सर्वकर्मवस्तुपत्याग इति न अमितविषय। कर्मविशेष
भूयम्भान। अन गव हि तिरित्रानानिश्चित्कोकम—

"त्र्योडङ्गविव कर्म कामादिपरिवर्जनं।
गुणं सायमिकैवृक्षमुनितिः निबोध कावं। " || इति।

अत्रावतिष्ककेमण चत्वार मिद्रानां क्षणने।

सिद्धान्ताना पांडोकलंकाम।

"प्रकृव मूलिराराध्या प्रागायनेतरा घुन।
देवव श्रीयाद्वाध्यापि सूपीया परिषारवतं।
आयुःशुगुरुचकावे श्रीकवसायौश मूमणे।
मूलिमद्विष परिश्रुता केवलाब्याकुजासन।
कः यने यत्र तत्र भोक्त मन्त्रसिद्धान्तमघिमम।
वायुदेवाद्यो व्यूहाध्यक्ष वायुक्रियण॥

¹कमागैत्तुल्यकक्रमा पूज्यास्तु। प्रभवाध्यक्षये।
कर्मणामपिसन्नास कथ्यते यत्र चालामे।
तत्रत्तमागमपिसिद्धानं ततुप्प तुलना कलासन।
नवानामपिसूर्तिना प्रागायं यत्र कथ्यते।
मूर्तियो द्राक्षाशाखानि तेषामेव तथापि।
प्रातुभूमििवर्गाध्यापि मूर्यंतरगणो अपि।
प्रातुभूम्बान्तरसुरु सदिवः। ³ सहायये।

¹ कमागता — ध
² कार्त्तिकायास्तु — क, ्ग, ्श
³ सह देवें — ज
प्रथमोदिका:

सूर्यिमिश्रि देवीमिश्रि यादिभिरि स्फुटम ॥
तत् तन्त्रसिद्धान्तां चतुर्थ परम पुनो
सौम्यसिद्धान्तभूपूत्सवकवलस्तुर्दरुसुल ॥
द्विन्यादिभुद्मेदादि मूर्तिकैव पूज्यते।
सद्रुता परिवर्तः स्वाच्छिन्ना वा सर्वकामदा ॥

यत् तत्रान्तरः तत् स्थादृश्यं चतुर्वचन ॥
वेन सिद्धान्तमोक्षण कर्षणादिचिर्या क्रुद्धा ॥
आदो तेनेव नक्षत्रा नान्यसिद्धान्तवर्मणा।
तन्त्रेणापि तथा वेन कर्षणादिचिर्या क्रुद्धा ॥
तेनेव नक्षत्रा कार्यो न तन्त्रान्तरवर्मणा।

तन्त्रान्तर्:व पितु कथ्यत्मनुप्त प्रामस्मेव वहि ॥
सिद्धान्तमृकरस्तमाल्यात्मनसुद्ध्रः एव च।

d opposes कल्पते राजराजेश्वरमक्ष्यात्मने ॥
सिद्धान्तस्येरेजाते प्रमादातस्य शान्तये।
कृत्वा सम्प्रोक्षण पूव्भ सहस्रकल्वशाहव ॥
कर्षणः खुपन कुर्यात्मनसुद्धारसभे।
अन्ते महोत्सव कुर्यात् ध्वजारोहणपूव्यक्रमः” ॥ इति ।

अत्र पाद्योक्ततः तन्त्रान्तरलक्षणः पीठकोक्ताविरोयेन नेत्रवयः।
वदि
द्वियोष्टिधि योपेरेकाथः समवति तदा न विरोधः।
इतरथा तत्त्वतन्त्रान्तः

लक्षणः द्वियोष्टिधि योपेरेकाथः समवति तदा न विरोधः।
इतरथा तत्त्वतन्त्रान्तः

\[1\] ततन—व कोऽस्मि नाति

\[2\] इतरतन्त्रेऽभ अभ्युगमसिद्धान्ततन्त्रतन्त्रान्तः लक्षणः—क, ख, ग।
स्युपगमावासिद्धान्तेः अभ्युपगमिद्धान्तस्य द्वारा वक्षणमक्षपादाधिकृति
वर्णयति—

"माधिति परतन्त्रे यथास्वततन्त्रे च समाधिति।
म हि अभ्युपगमो न्यायं कथायेः मनयोनुमत्तिथिं।
तद्विनियपरिश्च मा सद्यत्वेवत्म पारिवेरे।
यथान्यत्र मनस्सिद्धो तस्याक्षरपरीक्षणम्।”।
इति।

पाल्मेश्वरेऽक तन्त्र-तन्त्रान्तरकल्पणसु पौष्पकराङ्केन समानेऽव।
तथा हि प्रायत्विताथये सद्यत्वाविदेशपरिहारान्ते विभिन्नभान्तेः
सिद्धान्तेऽह आद्य-मन्त्रमिद्धान्तप्रपाधनान्तरसुध्ये।

""पराधूर्दिमेधिते विनेत्ते मूर्तिना।
साइये केवलेनात्त कान्तायुवेणे कृषण।।
तथा विभिन्नोपेंदृतारूपातं तन्त्रात्मातिम।
नूसिद्धकर्पकक्षिकोहुस्वागीतार्थेः।
मुख्यानुदितिमेधिते केवला वाकस्युंताः।
चक्काक्षोपर्यायं भूषणोपर्कुटादिमि।
कान्तागणेऽथ लक्ष्मणेऽथ परिवारे लगादिमि।
पूजिता विधिनाय ययः तन्त्रन्तरस्मीति।।
इति।

1 माधिति — ज।
2 न्यायो—क, ढ
3 सिद्ध—क, ढ
4 पौष्पकराङ्केनसमानेः—च, ज
5 सुधिता इत्येव सर्वम् पाठ
ಪ્રથમોડિકાર

તદેશ્વયમિઃ સિદ્ધાનનાપુ સહીરપરિહાર પાછે સ્પષ્ટ । તસ્મિ-
યુક્ત સિદ્ધાન્ના દી-
ચિતક અનનત નાધિકાર ।

"" એકત્ર દીક્ષિતસ્ત્રણે સિદ્ધાન્ના વા દ્વિજોવચિં ।
ક્રયા ન કર્યાદયાંત કર્ણાદિ 1ચલ્યું અં ॥
આચાર્યકયરાણની પૂજાથી મધ્યવર્ધી ॥
તન્ત્રમંદે ચ સિદ્ધાન્નસ્પ્રેદાપિ ચન 2 ન યુવયને ""। ॥ ઇતી ॥

વપરિતંત્રાધિકાર

રિખાયમ, અધિકાર
તન્ત્રમંદે તન્તામંજેય
કરશેકધિકાર ॥

"" તન્ત્રનિન્દિતા તથા તન્ત-મન-સિદ્ધાનના્બેને ॥
 દીક્ષિતના કર્ણાદિ બ્યાયુપયોગી યોગત ॥
 અન્યેકાધિકાર સ્વાત  ત ચતલતસકારપૂર્વક ॥

િતુકુફાં પુરાણંપ્રયુક્તંપરિતંત્રાધિકારનાંસયોધસ્ત-નાધિકારિલુકુમ ॥

"" કારણાદમસિદ્ધાનનનિષ્ઠનનારયનિભિ સદા ॥
 અચાનીયમાથાયાયા મન્ત્રસિદ્ધાનિતના તથા ॥

1 કર્ણાદિશુદ્ધું-ક, ખ, ગ, ચ (કર્ણાદિ ઇતि તુ સાદીવયાન ॥)
2 મેદેનાપિ હ-ગ
3 મન્ત્ર-જ, હ , તન્ત્ર મન્ત્રસિદ્ધાન-ખ
4 કણ્ણ-ક, હ
5 તન્ત્રાધિકારણ-ક, ખ, ગ, ચ, હ
6 અધિકારિત પ્રદેશિતમ-ક, ખ, ગ, ચ, જ, હ
पूजनीयमान्ये तन्त्रसिद्धान्तिनानिनिम्
वेन तन्त्रान्तरणेव पूजनीय स्थवरे स्थवरे II” इति।

अत्रापुक्रुषसिद्धान्तसिद्धिनापि अयक्ष्मसिद्धान्तसाधनेनु तत्तत्तसिद्धान्तपकारे-
पौन्द्यसिद्धान्तस्थितिस्थ द्वस्त्थाने यक्रुषसिद्धान्त-
प्रकर्माभावात्। अत एव बलन्तरङ्गसुचलोऽनि ॥

‘सुख्याथिकारिण सान्ति ब्रह्म गौणाथिकारिण।
स्तत्त्रेण प्रवेश्यथा प्राप्तादेः च स्तत्त्रेण।’” इति।

स्तत्त्रेण म्यक्षेयन प्राक्श्युक्तशास्त्रोऽन्यस्य।

विशेषतः एकायनविधानान्यायस्त्र प्रवेशे प्रत्यवावातितिशय्या।

एकायनविधानान्याय म्यक्षेयीत।

“तत्तत्तसिद्धान्तसाधनां स्थापितं सम्बन्धाये।
अज्ञानाद्वारा मोहादेवकायनविधानात।
अर्थायापदं सर्वायां अतिष्ठतं परत्र च” II इति।

एकायनसिद्धान्तसिद्धिस्थितानां सिद्धान्तांतरकिरियास्यथोऽक्षमकिरिया-
प्रदृष्टिप्रशासांविश नान्धिकारे समस्तिने सिद्धान्तान्तरप्रतिभित्तितेषु भगवदा-
सर्वं अर्थायापदं नियतम्यक्षेयनात। लब्धुः तद्व्यसिद्धान्तसिद्धिस्थितानां प्रदृष्टितियांणामाला-
करण्डपारोपणसमाङ्गसेचनोपेयसमाहाट्टसर्वस्यक्षणसर्ववेचनहिरादिविशिष्टमानस्तो।
नादीनसा साधारणवाणामायिणि प्रतिपेधप्रस्थमाणाशिरूः परिज्ञातार।

1 अपि—च कोशे नास्ति।
2 भोजयते—क, ख, ग, च, ह
3 चकार—च, छ, ज कोशे प्रस्त्यय नास्ति।
4 प्रतिपेधप्रस्थापाय—क, ख, ग, च
प्रथमोदिकार

“प्रदक्षिणप्रणामादि राज्यार्थः नाबलम्।
बिहित नार्चनं कुर्यार्धराम्मयावहम्” ॥ इति ।

1तत्रैकोनिषेधध्यये सिद्धान्तसंग्रहे प्रत्यथा प्रिस्तरोण प्रतिपाद, अस्मीणाः-
सिद्धान्तसंग्रहार्धिकारिणामय्ययोजयस्यवंचनांदीर्घेयतमसं । इतरते । तु बाध्या-
नाभिन वर्णनीयत्वमौ प्रतिप्रेषितम्—

“सिद्धान्ताना चतुर्यां तु साध्येऽवस्तनवहम्।
सिद्धान्तेऽन्तु चतुर्धेक वूँवूँभिरंनुष्ठितम्॥
त्वत्वा समाशुद्धेदत्वा नरो भवति क्रिमिभवि।
तत्त्वद्वन्मन्मभृत्तेकराध्यात्मनयोतो भवेत॥
अनयथा कुलमालमें सव नाशयति स्वयम्।
मन्त्रमण्डलकृतादिकेवायाद्वोपचारै॥
योग नयतत यो मोहातु स्वसिद्धान्तोकत्वमर्नः।
सोपि स्वकृतस्य सर्वां ॥ परम्प्र आत्माममवज ॥
नयेवचिरमयमुष्ठं पुर्पानं पुर्वापाम्।
निष्फला च क्रिया तस्य प्रक्षुतार्थ्यकारिणी॥
अकल्पनोकृतस्य तत्कायो ॥ राजराज्यभवावह।
कर्ता कारिण्यां चोपमें ॥ सान्यम विनिशष्ट्यत् ॥

1 तत्रैव—छ, ज
2 आदि—ध कोशे नास्ति।
3 वर्म्मा—ध
4 धर्मान—क, ख, श।
5 कारणम्—ध, ज।
6 कुष्डे कव्वस्तत्कायो—ध।
7 चैव—क, ख, ग, झ।
न मतिधान च हेम्यास्ति हालिष्ठ सम्पदामु।
गद्दान्तसंह तार्यो नान्यसिद्धान्तकर्मणा।
मन्नसिद्धान्तमुख्येपु चतुष्पि यथापुरसु।
अनुतिथानि ये कर्म समाराधनस्मृत्यने।
असंक्लेण नेन्योन्य संबन्धाहैं नरोत्तम।” || इति।

असंक्लेणानुतिथिन्तीत्यन्य।

सिद्धान्तसंहेरे
दौष्ट्रप्रभानम्।

तत्तैव जीरोद्वाराध्याये—

“या मूतिथेन तन्नेन याद्गेनाधिकारिणा।
प्रथमेण कल्पने मेव द्वितीयेण कल्पने मंवेत्।||
मूतिस्तेव तन्नत्र च स एव मथापकः पुन।
तत्ताधिकारित्तीना व्यत्यये कल्पिते सति।
नृणा नरपतेश्वापि राजायम च मंवेत् वशय।” || इति।

तत्सम्भोज्योत्तरः प्रायधिकाराध्याये—

“जनने चरणे चैव चसुमाल्यादिदिमि।
स्यूः च बिन्मे तन्त्राणे संक्रे समुपस्थिते।
एकमादिषु चान्येषु सम्प्रोक्ष्याविविशिवेत्।” || इति।

“नारदेष्वधिपि—

“व्यत्यये परिवारणा भोगादीना च गोतम।
पूर्ववत् खण्डं कुलं शान्तिहोमं समाचवेत्।” || इति।

1 सबला हि—क, ख, च, ज, ह
अन्तादिगवन्तः सिद्धान्तवत्त्वय-तत्तत्त्ववत्त्वयादिसंग्रहः। अपेक्षितत्त्वादविशेषः पाच। अतं एव द्वैतवोक्तम्—

"तत्त्त्वेऽणेन कर्तव्यं कर्षणादिषु नारद।
यतात्मेऽणं समार्थवं तत्त्त्वेऽणेव कार्येत्॥

¹अनुक्रान्तायत्वत्त्वेऽणु निरीक्ष्यात् नियोजयेत्॥
विशेषायः ² मुनिश्रेष्ठ तन्नवथा राष्ट्रनाशकः॥

"इति॥

पारैश्चे च प्रतिद्वादियेः—

"विशेषेण स्वयंत्वके दिल्ले सौदेःधिपि वार्षिके॥
स्थाने तु कर्मिन्नवाना व्यवहर न समाचरेत्॥
द्वाराजङ्ग्लातिवेणा पूजाया भवनस्य ³ च ॥

इत्यार्थाय—

"न रक्षणानं तदृत् न प्रमाणान्तर तथा।
न तु द्वैतान्तर चैव न च कुर्यात् किशीतान्तरसः॥
मन्त्रान्तरः ⁶ न कर्यत् सर्वं कुर्यायासिधरसः।
कुर्याचेद्वमादीना विपर्याय सहान्तते।
राजो राष्ट्रस्य नाशं स्यात् सर्वस्यापि स्वस्तते।” इति॥

¹ अनुक्रान्तः—क, ख, ग।
² निरीक्ष्यायत्व योजयेत्—क, ख, च, े।
³ विशेषायः—क, े।
⁴ सिद्धेःधिपि चार्षिके—क, ख, ग, च, े, ज, े।
⁵ हवनस्य—ध, े।
⁶ मन्त्रान्तर—क, ख, े, े।
³
तत्त्वेव 

'भोगाना च विपर्याय मन्त्राणा च विपर्ययम्।
ध्यानाना चैव मुद्राणा देवतता तथैव च।
अन्तेश्वरसेवमादीना व्यत्यास न समाचेरते॥। इति।

तत्त्वाच प्रायःब्रिन्दावनः—

"प्रामादश्र तथा विम्बः येन शाकेः निमित्तो।
प्रतिष्ठएष च तेनाय फिरदो पूज्येद्यासिम।
योस्येद्यासिम तथा चार्चिपक्तु। च।
तातुभो कुर्कुपासानो राजो राजस्य वेण गुरो।
कृत च व्यापित चैव विश्वं दु समंज्ञस।
विचाहानी विग्रेषेण कुर्यातमालयस्य च।

cे न कुर्यात्म्नसाध्यं पञ्चराजपरायण '।
पुनः प्रतिष्ठा कर्तेव्रा कुप्लेचत्नसाध्यः।। इति।

तत्त्वेव सिद्धान्तमेव। विखरेण प्रतिपाधान्तरसुच्यते—

"शाक्मन्त्रकियादीना मूर्तीना भवनस्य च।
देशिकस्याभिजातस्य यथापूवं परिपह।। तथैव वाकवकालं तु नार्तकस्य तदन्यथ।

1 मन्त्राणा च महामते—च, छ, ज।
2 चैवमादीना—क, ख, ग, च, ्ञ।
3 न कार्य—च, छ।
4 परायण—च, छ।
5 तत्त्वेव च सिद्धान्तमेव—छ, ज।
प्रथमोदविकारः

विपरीते कृते चात्र राजराष्ट्राघातनरथ्यः॥
तत समाचइर्दानव प्रतिनिधि प्राक्तपकारत ॥
तत सिद्धान्तसाधने नारसेव्यं कृतात्मभि ॥
यथादिह्यतम लोके पूवसिद्धार्थि रोपि तत् ॥
प्रतिमाह्यमथान्योथय विस्तुवतं संत्यजेहुः ॥ प्रति ॥

एव कालोत्तर चतुचषपूज्ञानिर्दिशयायेः—

“ब्रृद्धकैस्तानिनिधिसि श्रौतैवापि द्विजतम्।
स्वयम्भुऽते तु मवने सिद्धेष्या देवमचेते।
ऋष्याविपत्ति स्थाने पार्थर्यक्षम विना।
विदेश नारसेवि किनिष्ठाजराजसम्बन्धे।” प्रति ॥

सिद्धचिदविवर्तन प्रायिक्षिताध्यायेः प्रवेशतावेष श्रोकौ पठितो। तत्वेव—

“यदिनेन येन शाखेण समारथं पुरां द्विज।
प्रासादः” वा तत्स्तैन शाखेनेिव समर्थिते।
तचहार्यस्मतेठंत्रायं यो यजेदन्यत्वमेन।
राजो राजस्य कहुँश्च स मैश कहुँमिच्छि।
न कदाचिदपि प्राण्य प्रकुर्याचार्यस्य न।
शाखास्राहदेशं महाने दोपो मवेद्वर्मु।” प्रति ॥

¹ श्रौतैवा द्विजतम् —-ज
² प्रासाद इति तु सम्यक्, प्रासादमिन्तत्येव तु सवत्र पाठ्।
³ तद्वचेत—घ, छ, ज
⁴ विनाश—क, ख, ग, ध, ह, ज
२०  
श्रीपारंभरामरका

यथापि वैग्नानम-पञ्चरात्रस्न्यक्षरायुक्तस्यायाम्यथेऽव शाखे प्रतिपादनात् तत्परि-
हाराधिक चतुर्मिति वकलु शक्यम्, तथापि 'वैन शाखेण' हिति सामान्य-
वचनात् सब्जीयमेव्। वर्त्तरोक्षमं—

"महोत्सवेणु सर्वेणु देशकाळानुसारत्।
उपाध्येयविधानेन करणीय समर्थम्।" हिति।

इत्यं पदार्थायिन्य चतुर्दश दिक दियहु तद्विदा दिग्विदं दिक्षितादि-
मात्रविषयम्। अत एव ब्रह्म वैदिकस्तान्नित्रेक्षे इत्यादि पुनः
पन्तिवा,

"ॐ अङ्ग्यादिपुरजने स्थाने पारम्परिकम् विना।
बिजेण्य नाचरेन किंचिद्राजरावृत्तमेव।" हिति

इति निगम्यते।

एव पञ्चरात्रस्येकशास्त्रावान्तसहितासहाययं नित्यं गहिताये बैखम-
बैखानसे पञ्चरात्रस्य
बैखासन सहे दौष । पञ्चरात्र
स्थानेन पञ्चरात्रस्य
स्थानालस्य कैसु विनिष्टं। परस्पर च
द्वयोरिपि स्पष्ट प्रतिष्ठितेऽ
पञ्चरात्रस्य तु बैखान-
स्थानालस्य कैसु विनिष्टं। परस्पर च
कैसु विनिष्टं। तथा हि—

"बैखण्य क्षत्रियवेषेवे शुद्धेयं कृतलक्षणे।
अर्जनीयशं सेवनश्यं नित्यमुक्तं स्वकर्मस्।
सात्वत्व विधिमायश्य गीत संक्रमणं य।" हिति।

1 देशकालानुसारत् — क, ख, ग, च, छ, ज, झ।
2 हिति चोलन्तोरे — क, ख, ग, ड, झ।
3 कैसु विनिष्टम् — क, ख, ग, ड, झ।
प्रथमोदिकारः

इत्यादिभिरविजेपेण सर्वेणा ब्राह्मणादीना श्रीपाद्रेराज्ञोत्कर्मणें भगवद्वर्च- 
नादिक कल्पव्यथिति महाभारतादिविष्यिते। न हि कथितपि सूत्र- 
विशेषादिनिधयम क्लउ। प्रत्युत २सर्वसूत्रनिश्चाना तदन्यस्तस्मिन्चेव शाखः 
प्रतिपादते।

“निषेकाकलीष्म संकेतकारन स्वसूत्रोकान समाचरेत। 
पद्धराजोदिताने वापिः ये स्वघृषैरनुषिता।” II इति।

न च वोधायन-विलक्षण शौकाकाशुकेशु भगवद्वत्तिवर्चानादिक तत्सु किमन्येनेति 
वाच्यम। तदन्त्विकरितसूत्रनिश्चितानामन्यायेपर्माज्ञा शास्त्राणिः परिमहोपच। 
३न च कथित पूर्णपदेशे सम्भवित तत्प्रायस्यपूर्णपदादातु ४ युक्तम। अत 
एव हि होत्र होत्रशालोकमन्यथ्वोपपि परिगुहिति। अतो येषु सुकृत 
भवद्वर्चनानादिक प्रत्यपादि तत्ततिशानामापि भगवच्छालोक्तमादिकाय शमा- 
राधवानादिक प्रशस्तस्माद। तथा च शिष्यैरनुषिते।

ननु च वैवानससूत्रानुसारियु कृष्णपर-मनीचिभार्गावतेषु शाखेषु 
तदनुवनिथिष्य चार्यिकासहःकोषेदु संस्कृ-विस्ताररूपेभु भगवद्वत्तिवर्चानादिकर्म 
पूर्णपदादित्यतु कि पद्धराजेः। मैवस। तदन्त्विश्चान प्रत्येर्व तत्प्रायंश्चोपदेश- 
शशात। तथि तत्ततिशाना पद्धराजप्रक्षिपयाय अनुपादयः तथया सर्वसूत्र 
शिष्याधारणम् भज्येतेति चेतुच। उष्मीररतान्म। ६ काश्यपियादीन्यायिपि ७ हि

१ श्रीमत्यावराणै—च, छ, ज
२ सर्वै—क, ख, ग कोषेदु नान्दित
३ न कथित पूर्णपदेश सम्भवशति तत्प्रायस्य पूर्णपदादान—क ख ग, च, श 
४ आपूर्णपदादान—ख
५ काश्यपीयै—च, ज 
६ दस्तौतत्त्वानै—क, च, ज, श:
७ हि—क, ख, च, ज, श, कोषेदु नान्दित
ग्राम्य ग्रन्थार्थादीकृति ने त्र्यंते त्र्यंतेण शाक्षान्तार्यापादकशीतिवीमैथवेव, 
एव पञ्चवत्रोक्तमण्डि कचित्कविचित्रित्यावति। यथोक्त भवयोक्त्याधिकारार्य—

"गुलामदेशसि सदृशिः कल्यमन्त्रयशापि वा।
आसनादुप्तारैस्तु पूजयेदिति केवल्。” || इति।

अत्र कल्यमन्त्रयशादें भगवच्छासखोगन्त्रादि प्रकाशमेव अहंमु। अत एव हि अष्टीनेदाने वैश्वनास्त्रू पूजयेदिति 'गुलामदेशसि सदृशिः' इति विशेष्येते।

न च तत्तत्त्रत्तक्षप रुद्दरात्रत्तेन्य प्रथममूला। चलुर्या व्यूहें हि 
तमिन्दु शास्त्रे प्रत्येक च सहितभादेवभविनि सुरेंद्रिपि भगवन्मन्त्रक्षत्त- 
दुध्मन्त्रक्षत्ताध्य यथायथ समाविश्वलति। अत एव हि तास्तानू भगवन्मन्त्र- 
कल्याणू आर्यचार्यमित्रिमित्रियुक्तक व्यवहरन्त। तच्छिषिकाध्य कल्यभागवत 
वादें न्यपदिश्विन्त। एव भार्गवादिप्यापि।

"वैश्वनास्त्रू सुतं निपेकाधिकृत्याधिक्तिनात।
बिशानं वेददिवं गुढा अन्तः क्षत्तमित्रविचविश्वानत्。” ||

इत्यादिपु मन्त्रक्षत्तवेदनोक्तिवक्त क्षत्तप्रसिद्धमहायान्त। तथा भार्गवे 
बिस्माधिकारों सारस्वतप्रतिष्ठादििक प्रक्षमयोच्चयन। अन्ने बिवितना स्थाय्य 
कल्याणेन गुदयेत्। इति। न चात्र कल्यमन्त्रस्वप्पि पद्धार्धिष्ठि 
दिष्टम। अत कल्योक्त्याधिकृत्यानुसरणेता। एवं तत्र सुदार्शनस्य 
भगवत विशिष्टाचर्यादि प्रकाते फलोदेशापेक्षा वैक्यान्तरस्यसक्षिप्यते—

"पद्धार्धिष्ठि भुत्वि भुतिकुफ्तिफलपदम।
केवल भुत्तिकामंबदति स्मरेन्त्ये षड्क्षरम्。” || इति।

1. तामोग्निः—क, ख, ग, च, ज, झ।
2. भुत्काम इति दु उचितम्।
प्रथमोदिकारः

न चात्र पद्मार्तमन्यन्त्रकिया प्रपञ्चम्। ततः वासिष्ठ-गार्यः
विवेगन्म्वभिच्छा-धार्मिकालोकनकारिवेत्र शरणम्। एव द्रिशुचरस्तिभोगशार्य
भुजपर्यन्तलोकोपेशोपि अनुकूलम्येपिक्तिमन्यतो भ्राम्मम्। अत एव हि
“कृप्याचरणन्तलात्” इत्यादिविं कृपण-नरसिहादिरुपाणामस्वप्लेयतेन
बक्तुमशक्यतथा बिरम्यते। तेषु च कानिचित्वाधार्तेफकायि संभावतां
भवेव। अत इदं “वेदान्तेशु यथासारं सगुण भगवानं हरि’ इतुक्षम-
कियया सर्ववेदान्तसारोद्धारण सर्वजनाद्वैतिषिणां भगवता स्वयमेव गृहीतम्
श्रीमत्वादारात्रात्रशाख्य सर्वस्रुतंनिषादायुपजीवमिति सिद्धम्।

इति श्रीवैस्वानसे—

वैस्वानस पद्मार्तत्रो
परस्परनिन्द्राचचनात-
ना प्रतिस्वप्नं।

“अमेयं पद्मरात्र तु दीक्षायुक्तं च तान्त्रिकम्।
अवैदिकत्वात्रतन्त्रं तथा वैस्वानसे न तु।
सौम्येन वैदिककेलं देवदेव समचयेत्”॥

इत्यादिः। चत्रोक्षमं श्रीपारात्रो तन्त्रसारसुचयेः—“अश्रीकरमसोग्यं च
वैस्वानसमसाहित्विकम्।” इत्यार्थः। “तद्विवां परित्यज्य पद्मरात्रे श्री
गतेत्” इत्यादिः यथाः। च पाच्छार्मेश्वरादिप्रविकारचनानि तानि नूतनः।

¹ अपि—च कोशे नाहित
² असाधारि—च
³ केशुब्धत्—क, ख, ग
⁴ अतात्रिकम्—क, ख, ग, झ
श्रीपञ्चबारात्रक्षा

ट्रुम्प्रणिच्यांक्षीचुंभ ¹ प्रक्ष्यातिनि परसप्रस्थानात्रणमण्योष्ट्यूत्वदुववर्तिवर् ² पूज-कार्मेनिवेशिनानि।

अविग्रोहयोगाः श्रामसुभोपरि शाख्योः।

म-यंहोऽहि कृत धर्मविज्ञानसन्वेदनम् ³।

अन्यथा प्रमिद्रामाण्यो ⁴ परिमहपाचुर्वतो प्रसिद्धतरेषु श्रीरज-श्रीमन्दे-इक्ष्तादि-श्रीहस्तित्वोह-श्रुपभिगिधिग्रुप्तिः पारस्पर्येन प्रहुदयो न्यासादिनिबद्ध-श्रीविष्णुदयर्मज्ञाब्राह्मकाण्डादिः।

"कथ लम्फर्नीयोदसि मूर्त्व लीलार्थ्यु रे।
बेलानसा कथ द्रुत कथं वा पाण्डारार्क।"

भागवानुवाच—

श्रुणु पाण्डव तत्स्वर्यमचेनाक्रममात्मः।
स्थापितेऽप्रकर्ष कृत्वा चायपथं सकारणकम्।
अथश्रुविधानावपथः द्वादशाश्चात:।
बैद्याईरथवा मन्त्रैमु लुक्केन वा पुनः।
स्थापित मा तत्स्वस्स्तिज्ञानीत्वा विच्छेदः।
पुरुष तु तत्सत्य्यमयूत च उष्णिष्ठि।
अनिर्देश च मा प्राहदेवलासविदो जना।।
अन्ये त्वेवं विज्ञानस्ति मा राजेन्द्रारार्क।"

¹ इत्यमायात्मक्ष्यांक्षीचुंभ — क, ख, ग, घ
² पद्मपिवर्ती—ज
³ निवेदनम्। इति—क, ख, ग, च
⁴ प्रसिद्धप्रमाणण्यो — ख, ग कौशयो नास्ति।
⁵ धर्मशाश्वकर्मकाण्डादिः—जः।
प्रथमोढिधिकारः

वासुदेव च राजेन्द्र मण्डलप्रणमथापि वा।
प्रचुब्र चानिरुद्ध च चतुर्मूल्यि प्रणक्षने॥
ग्ना अन्याय्य राजेन्द्र सज्जामेंद्रेन मूर्त्यं।
विद्वन्तर्थान्तरा एव सामेव चार्चिवेद्धूः॥

द्वारकित्व पौष्पकालमेंद्रविनमयं समपरिपाठीतिगोविन्दाविर्रिड्यो भगवभा-
धुनुमिं-वासुदेवकामिनि-क्रिकृतिम स्थापितामाण्योरविशेषवेच्छसमग्नपरि-
ष्ठयो श्रीमतप्रभुरात्रे-वैवानसाशाश्वो द्वीरप्यामाण्यप्रसहातः।

अयेतानि परम्परापरिश्वरुचनानि अस्त्रीयविदुइकोशपाठावलोकनादात्-
परप्रभान्ति भाषितावीभि मन्येमहि, तथापि ’प्रात भार्तरूपे-
ने वदनि पुरोद्याजजुह्वति वेदमहोत्त्रू’ इत्यादिपु

उद्दिततमप्रसारायुदतिहोमिनद्राबं’ प्रकाशंशाखा-
प्राश्चत्तपतिपादनपर्यतः’ नेत्रयानि। न हि निन्दा निन्य निन्दितु
प्रवर्तने अपि तु निन्यात्तिरति प्रश्चतिसि’ इति न्यायविद्।

प्रवेद साक्षु वेदेदु निन्धामलभमान शालिवर्य पवनराचाशा-
क्षेाशाना्’ इत्यादि वेदानिन्दा-सज्जनेव वेदविभोषामशृक्व स्वशाख्यप्राशादिपर्यतः
पर्यतरेर भाष्यकर्म नयदशि च ’कह्रेदेद भगरोधयुम्यः’ इत्यार्थः
’सोद्र भगवो मनोविदेवायमिनामीति’ इति भूमिविभोपकमगतः
सत्तरसमस्तेदराध्यायनात्रदेशनालाभवचनस्य प्रायुतिसमासामान् तात-
ल्पर्याम्। अपि च—

1 श्रीष्परात्—क, च
2 प्रशसार्थः—क, च
3 निन्धाविनि—च, छ, ज
4 प्रायुतिश्वात्सर्वेद्धेन—च, छ, ज
श्रीपाष्ठरात्रक्षा

चचाराष्ट्रक्षा वेदाभ्यास कारणानि वेदाध्याये
महाभारतसाध्याये व्रतसंस्कृतायायामहाभारतप्रसादसाध्याये

इत्यादिवचनानि वेदेष्योऽद्वैतमहाभारतसाध्याये स्वाद्याये

एवम् हि शैवमेव कारणानि ज्ञातं

शैवागमकारासृष्टं

शैवमेव स्व-शाक्त्यहत्सारतम्

शैव वर्णविभागी स्वायत्स्वकीये च परं च
शैवा सर्व प्रकृत्वमिति च गृहस्था द्वितोचमां
यामके मातृतने च कपाले पश्चातके
बोधे वायुर्विभागी चैव लामुने वैदिके च
अन्वेष्य च मांगणु तत्तत्त्व धातः
शैवा सर्व प्रकृत्वमिति तत्त्वस्थापनादिकम्

1 यतो—च, द, छ, ज
2 उच्चस्य—च
3 प्रेमेन—च, ग, ज, च
4 क्रमेन—च, ग, ज, च
प्रथमोधिकारः

शुच्यत्वादिः शैवस्य सुख्यमहामायतोद्भिः च।
अधिकारोऽकस्व सर्वे प्रणायेशा निवेद्यः॥ इति॥

ननु पाञ्जपताधिकरणः पत्यसामझस्यात् इति पाञ्जपतिमणीताना
शैवाधीना सर्वेऽण तन्त्रानुभामायतोसर्वेऽणां एतस्मिन्वत् वचने
"जितीवन प्रशिष्टस्य सवाप्स्य जलमाविगों्" इत्यत्बिमिदेशनस्पर्शेनाध्योम्य-
'विष्णुजेन्यामल बौद्धीताबान्मतत्तनैः' तत् सह वैदिकस्य समभिभावात्
बौद्धकाहेंपु वाक्यपु च शैवस्याधिकारोऽर्के॥

"शैवानां पाञ्जपतानां स्पद्या लोकायतिकनास्तिकानां।
विकर्मस्थानं द्विजानु शूद्रानु सवासा जलमाविगों्॥

टलां विज्ञानोऽधर्मगूढ़ीतभाषायावचनेन स्पर्शादिपु परिष्कर्णियतेन प्रसिद्धि
शैवस्य वैदिकदेवताधिष्ठात्तिधारिः सुख्याधिकारित्वजल्ल्यनात्' लोके च शैवै
कर्मुद्विः भगवतपतिञ्चानुसर्यभावात् तत्स्वर्गादिदच्चिति—

"स्थापिते चन्द्ररात्रेण देवेऽ' पद्मभि भिवात्वभि ॥
प्रतिष्ठाभी कृते मोहादोष सर्वेऽक्ष्याच्यास्मक॥
शान्तिध्वनि तस्य भूमोऽपि पञ्चरात्रोक्तकल्पना॥
प्रतिष्ठाप्य सहस्रेण कल्लेष्य अपि देवे Ṛगुण हैर॥
महोत्सवम्बध कर्तव्यो 'वञ्चारोऽहण्यार्पेक्षस्'॥

1 जेना—क, ख, ग, च
विषयः—क, ख, ग कोशिपु नास्ति
2 बौद्धवाद्यात्तत्त्वेऽ—क, ख, ग, च, श्र
1 कल्पनातः—क, ख, ग, च
7 शैवेकण्डचित्ति—क, ख, ग, श्र
6 देवेऽ—क, ख, ग, च, ज, श्र
' शिवासिद्वि—क, च, शिवासिवि—क, ग, श्र
दूनि पाथार्दिकायित्वादसुभ्रितविषादशनानुनरक्षनामाध्यमः अर्थस्निपत्तिकपायोऽनार्थसंपरपत्वत्वात 

'तव हि रुद्र महाबाहो मोहशाखारणि कारय।
दक्षिणवाव्यमायाय फल शीर्ष प्रदर्शः' ॥

इष्कान्तंकारणापामान्यमनीयलकऽक्षितविस्मितबद्धरुपतया, स्वयंत्राचिकारी अस्वस्वतिमात्रपत्वा वा कल्याणीमिति चेत । हन्त तर्कहि अज्ञोराया श्री वैण्यार्क्षानांभोजनोष्टवस्प्यान्तरं चिन्त्ये वपेक्षानात परस्परसंग्रहसह च तत्र 

वर्त्तमानप्रकायितविषादशनानाम विभिन्नप्रकृतिपरिवर्तितानाम अत्यवस्तुपरिवर्तितानाम। निर्माणस्वानु परस्पराद्वेशप्रक्षेपितार्गणेन 'परस्परप्रेमो न कस्म इति मध्यमं स्त्रयचा सन्ध्यायम्। तत्र पक्षेऽपत्तस्त पत्न्येव सन्ध्यायमाध्यमापेशावत । अतो बैलान-पक्षारात्रायो परस्पराद्वेशं प्रक्षेपितार्गणेन तत्काव्य तत्र एवं एवं 

तविद्यारस्त्रका-कालोत्तरोऽपमाण- 

भूतात्मावेव भगवद्धांभीदस्त्रान्तारामारात्तरेणो- 

लकष्यप्रकृत्यावगत । प्राकृतिप्रकृतिसिद्धान्तपरिवर्तितानाम 

नापि उल्कक्रिस्तानसंपरायान न दोषय। प्रत्युर्त 

गुणायबेव। उक्तःतत्त्वपरिवर्तितानाम निकुञ्जन्त्रवेशाने 

समानतन्त्रसंकृते च दौष इत्युक्तम्। इदमपी दृष्टोऽर्थमायम्। तथा हि—

1 इतितत्त्वप्रकृति—क, च, न, इतरान्यविशिष्ट ।
2 बा—क, ख, ग, ज कोषेऽन्ति
3 परस्परप्रेमोऽध्यमोऽत्त्वते इति—च
4 तत्—व, छ, ज पुस्तकेऽन्ति
5 भक्तिवर्धक्त्व—क, ख, ग कोषेऽन्ति.
प्रथमोपधिकारः

श्रीमात्रे द्वारकेश परिच्छेदे समय-पुनःर्क-माधवकल्पकणोबिक्र्यन्तरसू आचार्य-लक्षणे 'साक्षरयामासामा च वेदति वाक्यविद्या य ' इत्युक्तवा, शास्त्र-संज्ञानोपनार्थमन्तरसूच्यने—

'तत्र वै त्रिभुध वाक्य दिल्य च सुनिभाषितमुः।
पौरुष चार्कविन्द्राक तद्वेदसमवधायर।
यत्त्राहुवसमस्विनिरं 'व्विच्छलमल्पक्षर स्थिरसर्।।
तत् पारमेश्वरं वाक्यविद्यासिद्ध हि मोक्षस्तम्भ।।
प्रशानम वै सिद्धीना समवर्तकमप्यथ।
सर्वं रञ्जक 'गुडनिधर्योकरणक्षमस।।
मुनिवाक्यं च तद्रिद्धि चतुर्वेर्षकवन्धवम्।
अनर्थकमसबद्धमल्पार्थ शब्दस्तम्भसर्।।
अनिवाक्यमाकोक्तव्रक्य तत् पौरुषं म्मतर्।
हेतु चार्कविन्द्रीनामाकर नरकावहसुः।।
प्रसिद्धार्थानुवाद वसहल्लार्थ विलक्षणसुः।।
अपि चेत् पौरुषं वाक्यं श्राब्दतम्मुनिवाक्यवत्।।

इति।

अत्र 'अनिवाक्यमाकोक्तिकेन ' इति दिल्य-सुनिभाषितयो विरुद्धवार्तमसूच्यने।
असवद्धमिति प्रर्वपरविरुद्धतम्। ततविदमुभयस्य निम्नाशस्वहितात्यागेन
उल्लुक्षाशस्वहिताविरियवचने श्रीसात्त्वत-पौर्कर-नारदी-पाञ्चादिविरोधात् सा—

1 समाचित्तुत्तकावक—व, समयपुत्रिकासान—ग, समयपुत्रकसावक—क, ख, च, ज

2 स्पर्श—क, ख, ग

' स्पर्शु—क, च स्पर्शु—ख, ग

3 हुट—क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज
मान्येन मर्वेंद्रनिर्णयस्वप्नः सप्तपाकरान्त्र्विरोधमेघार्यमानं धृष्टाद्वहय दक्ति-चन तन्त्र-तन्त्रांतरसर्वान्ये पुरुषान्तं दक्तिं मन्त्रसिद्धान्ताभिमानि-पुरुषक्रमानं योध्यमिति मन्यन्ते।

अनेके नु प्रागृक्षमाणेन मन्त्रसिद्धान्तादित्स्तृतिपरतामातित्वान्ते। न मल्लेवतावता कालेन कल्याणभक्तिलुगात्र प्रभृति सन्तन्यमानेन सात्तव-शास्त्रसहितामोनोमेंदु अपकुश्यापेशिके परिप्रेयोकुङ्जसहिता कथितव ब्रजाधोषिति महाबारे श्रीमद्धरामपुराणाधिकु वा परदानानु पद्मरात्रप्रस्त्वाये पूर्वयाये महर्षण सूत्यायान। न चार्चार्चित्योपाधिकृत पूर्व तथा कुर्मपिति मध्यायित गिरिजा विभामयु। अति सिद्धान्तनवलदेव स्तुतिपरतम-वेश-स्थाय यथि चैव राजां शास्त्रां राजां स्मार्तावता कालेन तन्त्र-तन्त्रांतरसर्वान्ति सभ्याणि मन्त्रसिद्धान्तादिनिः व्याप्त्येन। इति पूर्वेन्तु पुराणां परस्तादितिनं नावस्यबनेन तन्त्र-तन्त्रांतरसर्वान्ति मन्त्रसिद्धान्तादिन्यो सवीरोच्चेट प्रसारेत। अथ चेंदै-हिकभोगार्थाणुं सुप्रभातं च चिरंगितव्ययालितशयानात्रु तन्त्र-तन्त्रांतरसर्वान्ति मन्त्रसिद्धान्तावह अद्वैतवेशुनिपुस्यरूपेयं तन्त्र तन्त्रांतरसर्वावहायपूर्वमवदस्मान्यचितम्। न हि राजसु रायपु वा लुद्वमा केवलसमुखव।

श्रीकरसहिताया च प्रागृक्षस्वय विद्यान्तवल्यशयस्ते स्वेदसिद्धान्तो तन्त्रांतरसिद्धान्तयथ।

विद्यसिद्धान्तस्वरुपान्त्रसिद्धान्त पुराणसिद्धान्त इति प्रागृक्षकृद्रियं नैवैविभंगभगुक्त्वा पुराणसिद्धान्तस्य तन्त्रांतरसिद्धान्तस्य मोक्षप्रद्यापि विशेषतः श्रीकरसिद्धान्तमुः।

1 राजसु रायपु वा लुद्वमा केवलसमुखव।
प्रथमोधिकारः

“पूर्वोऽपि पुराणसिद्धान्त श्रीकर च विशेषतः।
ढ़दे श्रीकरसंज्ञालय सोगमोक्षवस्य” || इति।

अत्य च पूर्वापर सर्व समार्थदीपिकाया विस्तरण दृष्टव्यम्। सोगमोक्ष-वल्लभद्रमित्यस्य श्रीकरसंज्ञालयान्तिको विशेषत इति¹ नियमादृः। चकौजेणानुकसारसमुच्याच कुलस्थापि तन्त्रान्तरसिद्धान्तम् विशेषत श्रीकरव मोक्षपदल च सिद्धम्।
श्रीकामास्त्राय प्रायोऽहि राजानो राज्यवियतनिवृति तत्समुद्ध्वर्षेषु साधारणां-प्राश्यनु तन्त्रान्तरसिद्धान्तम् विशेषत इति।
अत्रनां तन्त्रान्तरस्थानेनु अ-न्यसिद्धान्तातरत्र नान्नमतपर्यंतः शत्रुशिष्यमेव साधारणात्।
तदपेक्षायेदस्मृत कालोत्तरे—“स्वयं व्यक्त तथा विद्व्यमुक्तः-फलं यत्” इति।

अपे लाहु—व्यवस्थितस्याविनिश्चयमेवेद्मपक्षसहितायानोक्षणः—
उक्तसिद्धान्तस्नी-कारवचनानाय स्वयं-व्यक्तस्थानाविबध्य त्वपच्च।

“अनेकसमविभान्ध च पञ्चरात्रालयमागमम्।
पुष्पमागसिद्धान्तः मन्त्रालय तदन्तन्तरस्।
ततं तन्त्रान्तर चेति चुढर्थं परिकीर्तितम्” ||

¹ विशेष इति—क, ख, ग, च
² एवेद—क, ख, ग, च, छ, ज, ह कोशेषु नाशितः
³ आगमसिद्धान्तशब्दी ननु नक्षान्तोष वर्षन हस्तेऽते
अर्थात् चतुर्वी विभाग सामान्येन प्रतिपादः, \textsuperscript{1} नारायणीयमौलिकमाहिनिकायपरसज्ञितम्। इत्यादिना 'शाखाण्वेतानि सुचतः' इत्यंतेनागमादिसिद्धान्तेषु चतुर्वी क्षेत्रसिद्धहितानि 'निवेशनमनुक्तानामपि संहितामुपवज्ज्ज्ञातत्योतादः ।

तत्त्विर्षाय शाखा समुच्छेतमम्। द्विती चतुर्विधमपि पश्चात्रात्रशाखा समुच्छेतमलेन निगभ्य।

श्रागमादिसिद्धान्ताना
मथव्यक्तारिदित्वापि
निरेशः।

\textsuperscript{2} चतुर्वी मेट्राविश्च च मथव्यक्तारिविभेदः।

मथव्यक्तां त्वि सिद्धान्तमागमात्त्वमपरोत्रितम्।

मन्त्रसिद्धान्तसंस वेदविधिया परिकृतितम्।

\textsuperscript{2} तत्त्वसंसां धि वच्छाख ततू सेद्र सर्वाहादः।

तत्त्वात्तर तु यथोक्ताय ततू सर्वाहादः।

द्विती ध्रागुक्तानमेवागमसिद्धान्तातिदीना। मथव्यक्त-दियाय-मेदार्पणे प्रेष वज्ज-भानोपरिसिद्धान्तराणि निविद्यः।

' स्मायोक्तान दियेने प्रव्यामाने तु कोठुके।

तत्र तत्त्वात्तरायथा तु न कुर्यवर्द्ध्वासनम्।

प्रव्याने यदि समोहात् म्याननालो भवेज्जुवः।

राजो राष्ट्रमय कर्ज्ज्ज्ञ मरणे जायने ध्रुवम्।

\textsuperscript{1} नारायणीय मौलिकमाति-व, नारायणीयमौलिकमाति-क, ख, ग, अ

\textsuperscript{2} निरेश-क, ख, ग, च

\textsuperscript{3} ध्रागुक्तानमेव सिद्धान्ताना-क, ध्रागुक्तानमेव सिद्धान्तातिदीना-ल, ग

\textsuperscript{4} कोठुकात-क, अ (मथव्यक्तान दियाय-मेदार्पणे प्रेष गण, ग पुस्तकोऽन हयते)
तत्सात् पूजा न कर्त्थ्या तन्त्र-तन्त्रान्तराध्यना।
अनुत्तर्य यत्र स्वयंत्वकेष दिल्ये शाश्वे ह्रिजोतमः॥
वलक्षितः तस्वादेवं तन्त्र-तन्त्रान्तरे यथा॥
तन्त्र-तन्त्रान्तरोनो नूज्यमानेऽपि देशिके॥
तद्धिधानु परियुज्य स्वयंत्वकोक्तवर्मना।
दिल्योक्तबिधिना कार्य पूजन प्रतिमासु च॥

“स्वयंत्वं तथा दिल्युक्तमण्डलम् यत्॥
तस्मातुक्तमण्डश्रीकोक्तमाणेण वृत्तेन।”॥

इति तन्त्र-तन्त्रान्तराभ्या पूज्यमानेऽपि तद्धिधान परियुज्य उक्तमण्डलम्
उक्तमण्ड स्वयंत्वकेन दिल्ये च शाश्वे पूजन प्रतिमासु।

तद्धिधान सर्वस्थानविश्व व्यतिनियतस्थानविश्व वेति विचारणीयम्।
यदि सर्वस्थानविश्व तदा परिगुहीततमसात्त्वकतांत्रिक्षकरि सहितान्यथस्ह्रृंच
उक्तमण्डसिद्धांतस्स्त्री-कारवचनानाय स्वयंत्वक्षानविश्व-त्वम्।
अपि चासिमेवोक्तत्स्व-स्वयंत्वक्षादिस्तथा-
नखलक्षणनिरमणायायं तत्तस्तानलक्षणमुक्तवा पथ्या-
चतुर्विविधानिनिनिनिनायायं चतुर्विविध पूजनस्य, यथा-
कर्तं ‘बौद्ध तान्त्रिक श्रौत मिश्र चेति चतुर्विविधः’ इति प्रक-स्म, मूलश्रृंतिदिव्यसत्स्त्रुतश्रृंति-तत्तस्मेद्धनिमित्तनामध्ये अन्न प्रतिप्रादानतत्त्र-मुच्यने—

1 स्वयंत्वकेन च दिल्ये च मैैैै कार्येः ह्रिजोतमः—क, ख, ग।
2 तथा—क, ख, ग, घ।
3 प्रतिमासु च—इति।—क, ख, ग, घ।
4 स्थान—ड, छ, ज कोषेमु नासित।
5
"बैंकिस्तानिन्नेकवापि श्रीतैवा द्विजस्वतम।
स्वयम्भ के तु मयाने मिश्रेको देवमच्छेतेत॥
अत्याविद्युजिते स्थाने पार्श्वस्थम विना।
विशेष नाचरेत् किचिद्राज-राजस्वस्मृद्वे॥५०।

अन्त स्वयम्भस्थाने चतुर्व दूजाविभेदाण्या यथार्थासि विकलेन परिभ्रं
प्रतिपाल, अत्याविद्युजितं स्थानान्तरं पार्श्वस्थममन्त्रेण मात्रायापि
"विशेष नाचरेत्" हन्तेकतात्य यत्र स्वयम्भ के विकलेन कर्मणा प्रवृति
सम्भवति। तत्रेवापकृष्णणार्घ्यपरिव्यायों उत्कृष्णणान्नरिह्वतं विज्ञ- शालेत्तत्त्वम्।
पवित्र दुश्चिद्राणि कर्णे प्रति विद्यावृत्ति "दिवा सनेरासु
कर्णेस्थयाः सामसुत्रे" इदम् स्थानिनिवासम् प्रतिनिदित्वम् कर्णेश्वरणि
व्यक्तवसीयते। अभिनवोत्सर यायक्षिदात्यायं विभीण्या "बैंकिस्तानिन्नेकवापि
इत्यादि श्रोक्तद्व युन पतितम्। 'मानुषे मयाने देव तन्त्रमार्गण पूजयेत्
इति चोक्तम्॥ पुनर्वि--

"वहिस्व कै येन शाखेन समर्थ पुरा डिज।
प्रासाद वा तन्त्रेन शाखेन्व तस्मिन्तै।
तत्त्वस्थानन्तरे येन चोजन्यामभिना।
राजस्त रा रायस्य करुष्य स नामा कलुमिच्चति।
न कलाचितस्य प्राज्ञ प्रकुष्याचार्यस्मृ।
शाखासंयदापेन महान पोषो भवेद्वर्म॥६१।

१ यत्र—क, ख, ग कोशेसु नातिन।
२ समस्तीति—क, ग।
इत्युक्तः। अतोद्भवापृथक्ष्यशाक्षरिका सत्वशाक्षरिमोक्षवचन भ्रेनैव
नानाशाक्षरितविकल्पमोक्षवचन प्रतिपादित स्वयंव्यक्तः स्थाने न्यायार्थमिति
सिद्धः।

यदि चारा स्थानविशेषमविकृत्य शाक्षरिकारिणोंसिद्धम कियते—

स्थानविशेषमविकृतः ।
शाक्षरिकारिणोऽ
नियमपरार्थः वचनः
नामः अन्यार्थविचारः।

"स्वयंव्यक्तः तथा दिग्गजेऽदिग्गजशाक्षरोकतर्फः।
मूर्तागमसमततेन मुर्त्यांभृगवते सदा।।
पूजन प्रयतः कार्यं पश्चासौराधाँ।
वैर्यवायतने कार्यं केवले पाल्यार्थतिकं।।
सार्थार्थं प्रविष्ट्यार्थं मुनिवावकतर्फः।
अनुकान्ययार्थार्थः निर्द्दान्तेष्वागमांदिषु।
अन्योन्यार्थार्थः शाक्षरितविचारः चाहरू।।"।

एतदिपि प्रकृत्यस्थाने प्रकृत्यशाक्षरिकारिणा प्रकृत्यशाक्षरिकारिणाविधिमोक्षीयमप-
प्रकृत्यस्थाने प्रकृत्यशाक्षरिकारिणाविधिमोक्षीयमः च स्थापयति। अन्यथा
वैभवायतने कतिपयं दिग्गजशाक्षरितवान्तरसङ्गात। मानुषपदिपि भवने
मूर्त्यार्थार्थभिव प्रतिपादिते दिग्गजशाक्षरेण पूजना विकृत्यव्यवस्थ वार्तेश्वर-
निस्वार्थं दृष्टिभूष्यमाणवाच। अत्रापि सिद्धान्तसंक्षरिपिरिहरी पब ‘अनुकान्-
यार्थार्थः चाहरू।।’ इत्याविषयः स्थापित।

1 शाक्षरिकारिणी—क, ख, ग, च।
2 शाक्षरिमोक्ष—क, ख, ग, च, जः।
अधिपाथ्यराजान

यत्पुन्तः पारमेश्वरे स्वयंवक्तनिर्ण्यायाये—

दिव्यशाख्यम् पूज-नस्य सर्वेऽः सम्भव

"स्वयंवक्तं तथा सिद्ध निदुविश्वा१ प्रतिष्ठितम्।
मुतिसुब्विश्वा२ गन्धचंबे बृंदा बिहाररिपु॥
रक्षोमिरकोमुस्वि३ म्या ध्यातु मन्त्रविष्रामः।
दिव्यशाख्योत्धितविविधा पूजपेयच्छान्तःकोविदः" ॥ इति।

इदमपि दिव्यशाख्यम् सर्वेऽः सम्भवः ैव दर्शयति। न तु शाक्षान्तर-परित्याग्ये दिव्यप्रवेशम्।

"यथाशास्त्रमुखः—

"स्वाध्यायित मनुजेदाव सुन्त्राक्षयेन यत्र तु।
पूजयेन त्रिंकतः त्त्रापि ज्ञानिमितवक्षवदिम्।
वातुदेववेदवित्तेऽसु देवतान्तरविद्वान्।" ॥ इति।

इदं च व्यामिश्रक्षुभीवास्प्रितेऽपि। स्थाने व्यामिश्रवायुक्तेऽवास्तु-देवक्तिये पूजनमात्र प्रशस्तस्मित्यह। न पुनर्विवाक्यपरित्याग्नेना-स्थापिकारानुमुनोत्तरशाख्येषु पूजनं विद्यतात। प्राकृतवृत्तशाखानु-

१ सिद्रिविश्वा१—क, ख, ग, छ
२ मुल्यायामु—ख, च, छ, ज, ह
३ सम्प्राव—ख, ग, सद्व्राव—छ, ज, च, छ, ज
४ गक्षन्तर—क, ख, ग, छ
५ अष्टि—क, ख, ग, छ कोशेशु नास्ति
६ परित्याग्नेन स्थापिकारायुः—छ, ज, छ, ज
प्रथमोधिकारः

सारेष तैरि पत्र पूजनस्य युक्तवात्। उत्क्रष्टामहनिष्ठानामप्यप्रकृति-शाश्वतेषु कोकाबुमहाः
प्रवृत्ते साहितान्तरादिसिद्धाय स्वागेव दशितवात्।

यथेदमनन्तरमभिभिवते—

“व्यामिक्रृथ्यागमुक्तेण तीन्थभक्तिसमन्विते।
स्थापित मदुजेन्द्रस्तु निष्प्रशाशाकारदिकोविदे।
अर्चेन्द्रदेवेश दित्यशाखोकवर्मना”॥ इति।

इत्यमः पत्रानां स्थापितस्थानविषयमनुसन्तेयम्।

इदं लघवः || यदुक्तम्—

मुनिवाक्यपरिलयाः—
पुत्रक्षिदित्यमार्गे—
परिमहवणस्य—
दित्यमार्गवशे—
सापरकम्।

“मुनिवाक्यंयोक्तमार्गेण पूजनं यत्र वर्तेत।
तत्रापि दित्यमार्गच्छेदं पूजनं कहुमिच्छति॥
मुनिवाक्य परिलयं दित्यमार्गेण पूजयेत।
भेतु साध्विग्निशाहार्मणं कालं कल्पक्ष्यावधि॥
दित्यमार्गेण पूजाय वर्तेत यत्र नित्यः।
तत्र दित्य परिलयं कदाचिच महामते॥

1 अनुस्फारः—च, ज
मुनिवात्स्थलमणेन  न कुर्यात्म पूजनात्िकम्।
कुर्यात्ि मद्वि वा मोहािधिम समुद्धेतन ।।
घोर प्रयति नरक राजा राष्ट्र  च नम्यति।
तम्चत् सर्वप्रयोगेन दिव्यमार्ग च न लग्जेत् ‘।। इति

अन्यापि प्रापुत्तनयेन दिव्यमार्णधशापार्ति शुचकम्। ‘तत्तापि’ इति
अपिगम्बातिरिहात्। दिव्यमार्ग तु न लग्जेत्’’ इति निगमनेन
tतृत्वय ताल्पिरिविश्रमार्।

यद्वग कालोत्स्थलमणेन विकल्पत्वथुविविधपूजाोमय स्वयम्बत्त
स्थानम् ‘मुनिवात्स्थलमणेन पूजन यत्र वर्तते’ इत्यूँच तत्तापि दिव्यमार्गेन
पूजनेच्छाया मुनिवात्स्थलमणेन दिव्यमार्गेन
दिव्यमार्गपरिस्थति-चनानां मुनिवात्स्थलमणेन
एकीकता निर्मितस्वर्थन्यक्तख नविश्यक्तम्।

इति क, च, न, ह शुच्यकेष्ठिन् वर्तेन तत्र वर्तेन
सति मुनिवात्स्थलमणेनापि दिव्यशाखोत्स्थिकिना दिव्यशाखा-
धिकारी पूजयेत्त्वचक भवति।

1 स श्रवण्धितात्स्थ्य भक्ति: वै सह।
समन्तां कर्म तन्त्र च सिद्ध्यथ पराशुकता।
इति क्षेष्ठ विप्रेन्द्र वाहनान्ति गणनति।।
इति क, च, न, ह पुस्तकेष्ठा शिक्षक पाठ

2 ‘अस्त्यापि’ इत्यार्थ: ‘न लग्जेत,’ इति यात्व भ, ह कोश्यो न छयते।

3 यथापि—क, ग
एनेन दिव्याचार्यतनिर्णयाय्यायोक्त प्रपञ्चोपि प्रत्युक्त । तथा निः—

शाक्षस्य दिव्यस्य नास्न विभाग ।

"दिव्याचार्यतनानाच पूजाच्योदितम ।
शाक्ष दिव्यदिगङ्गरूदेव स्त्राववङ्गिमाऴ्सि" इति

इति प्रथु सनक, "बाहुदेवेन यत्र प्रोकन्त शाक्ष भगवता स्वयम्" इत्यादिना
साक्षावगृहणीत्र द्रष्ट्रव्येन द्रष्ट्रव्येन सास्त्रावमहाप्रेम
शाक्ष दिव्यमिल्युक्तवा,

"द्रष्ट्रव्येन तत्र तपोवैौः कालिन्दिग्राहितस्म्यत्वे ।
स्वय प्रणीतं चछायां तत्त्रितिग्राहितस्म्यत्वे ।"

इति द्रष्ट्रव्येनिर्मितां शाक्षं मुनिमान्यितस्म्य विभाजय, "एतत्रु
त्रिविध विद्वी सात्वप्राङ्गिकारिकेतृत" इति मुनिमान्यितस्म्य त्रैविध्यम
प्रस्तुतः, साक्षावगृहणीत्र श्रुतार्थमात्रनिविन्यगतरूपं शाक्षं सात्वप्राङ्गिकम्
भगवत् श्रुतमेकदेश स्यंगमहिमसिद्वं च शेषं सात्वप्राङ्गिकम् द्रष्ट्रव्य
भृति द्रष्ट्रव्येनिर्मितक्षिणयैध चक्षु प्रणीतं शाक्ष जायसम्, केवलस्य
गृङ्गिकाल्पोविषयोऽधिकारेऽहूँं क्रत्व शाक्षं तामसम्, इति मुनिमान्यितस्म्य
त्रैविध्यस्य द्रष्ट्रव्यमिल्युक्तवा,
"केवल मनुरोच्तु क्रत्वं तव प्रौष्ण भवेत्" इति दिव्यानुमुनिभा-

1 इति सानकेन ग्रुङ्ग शारितं—व.
2 द्रष्ट्रव्येनिर्मितां शाक्ष मुनिमान्यितस्म्य—क, ख, ग, ह दोषेवृषु न हस्तते
3 अरोक्तम्—क, ख, ग, ह, द, छ, झ, ज, झ
4 सत्रव्योग—क, ख, ग, ह
अष्टस्वरूपशास्त्र

चिताचाद्वितीय सम्प्रदायांमयमोगिनिमर्मोजनाति प्रणीतं पौर्णव वाक्यं ग्रन्थि काणं प्रति, पुनर्दिव्य-सात्त्विक-राजस-तामससंज्ञितानि प्रमाण-भूतान्येव शाखाणि सहिताविशेषनियमनापि विभव्य, सात्त्व-पौर्ण-ज्योत्ियादीनि शाखाणि दिव्याणि, ईश्वर-भारद्वाज-सोमसब-पारमेश्वर-सैंडाम-निर्माण-शिष्य-विद्विलोक्तार्दीनि सात्त्विकाणि, सनकृत्तार-पोलोंद्र-शातातप-तेजो-द्रविण-मायावैभविकादीनि राजसाणि, पञ्चप्राण-शुंकप्राण-तत्त्वसागरादीनि तामसाणि इति सहिताविद्वानिनिदेशानन्तरस्थितिः

अष्टकुलशाखस्थिनि
उष्णकुलशाखपरिभ्राह-
वचनस्य सववधय-चेतुपरवयः

"तामसे तु मार्गेण पूजाय यत्र वर्तने।
तत्रापि राजसेनेव पूजाय सिद्धिः वेदेत्।।
राजसेन तु पूजाय बर्तने यत्र नित्यशः।।
तत्रापि सात्त्विकेनेव पूजाय हरिकर्माय सदाः।।
सात्त्विकेन तु पूजाय वर्तने यत्र चान्तिः।।
तत्र राजसमार्गेण न कुर्यात् पूजनादिकम्।।
यत्र राजसमार्गेण प्रवृत्तं त्वचनादिकम्।।
तत्र तामसमार्गेण न कुर्यादर्भनादिकम्।।
विविधानः राजसाधनामन्ययं स्वार्ण संडीर।।" || इति ।

1 व्यक्तिभद्रायम्—खः
2 पाण्डोऽद्वृज्—कः, खः, चः
3 निखः—कः, खः, गः, चः, झः
प्रथमोद्धिकार

यद्वा चिरकालगुप्तोभादिना विचित्रत्वपारम्पर्यमथभिज्ञानेषु स्थानेषु
किरत्वेत्यामृद्गात्र रत्नि पूर्वमकुष्ठशाख्यप्रज्ञातिविक्रमणि
प्राकृत्तिविद्याधरणस्त्रयस्त्रयाभिज्ञासंस्कृति वा।
मूलभाषामुक्तशाख्यप्रमस्त्रयाभिज्ञानोज्जोनिचित्र्यमित्वाचे॥
तत्र पुनः

इद्दे च तत्तथम् इत्यथिवादितिवादिप्रथितीति । इत्यादिभाष्यविद्याचेत्तेति।
अथ एव छत्रेऽपि गुरुपरिहारे सरम्भ क्रिष्यने।
' मेदि दित्यादिक सम्भ्ज्ञात्वा सर्वे समाचरेऽ
यो न ज्ञात्वा तु साध्यस्तु पूजायमुन्नित्वते॥
म हि सर्वम जगत साध्यसेवा कुर्यनि सदा।
विगेषाय म्त्व वधाय तस्मादापत्तम निक्रित्य ते।
न कुञ्जच्छायसाध्यसु हिति शाख्योविद्योऽदि।'

अतो यथोक्त पुष्क्ति।

1 गुण—क, ख, ग, ग कोशेऽपि नासित
2 नन्दु समान्तगुणम्प्रज्ञानां—ग, नन्दु गुणम्प्रज्ञानादिक्षण—स, न
केचितुः

उक्तकष्ठीशाखारसिद्धस्य
अधिकारिविस्तयो
विषयव वा।

' सुनवाक्योऽक्षारेण पूजन यत्र वर्तने।
तत्रापि दित्यमागार्जिते पूजन कर्तुमिच्छिति।
सुनवाक्य परिलघ्य दित्यमार्गेण पूजयेत्।' '॥

इत्यादिना वचनानामधिविकारिविशेषारसिन्धं व्यस्थामिच्छिन्न॥ क्षत्रियं अल्पकालिकपगुः सातारिकानकलविभिन्नां
अपवर्गमचवसहायप्रसिीयम्युक्तवाच। ततंत्रः
न्योऽक्षारिकल्पकानां तु यथापूर्वः परिशिरह इति।

न चात्र ग्राजस तामससजिनेनु शाक्षेपव्याकोशामायनमायणमायणयम्।

सातिकादिशाखः
त्रयमणि दर्शामेव।

' 'स्यात्साक्षि-क्रियविद-वेशसरः' च क्रमणे वै सत्व-रजस्तत्त्वम।
महीसुरोन्तिविद-वेशकास्ते हरिविवाया हर आदिदेव।' '॥

इति विमानकियादिविषयोऽत्म-मयंत्राकारकियान्त्रषु
सत्त्वानुसुन्तोऽसिकवातृतः
इहापि तत्रिवक्षयःॆठ तथृणोक्ते। प्रमाणाद्विगुलाशिष्यिष्यवेव सातिककान
राजस तामसविभागस्य ' 'यज्ञं सातिकम देवानां यश-रक्षासि
राजसा।' 'इत्यदिर्द्विगुलित्याभासामणि प्रतिपादितत्वाद। प्रामाण्यमूलस्य।

1 द्राक्षेशरसर-ग

2 सत्त्वानुसुन्तोऽसिकवातृतः इहापि तत्रिवक्षयः-क, ख, ग, झ, च, छ, ज, झ कषेणु

3 प्रामाण्यमूलस्य-क, ख, ग, छ, ज, झ
प्रथमोधिकारः

पौरुषस्य तु वाक्यस्य "केवल मनुजैत्युः कृत तत् पौरुष भवेत्" इति प्रथमः निदेशःशाश्वः।

"सर्वस्त्र पौरुषे वाक्ये तद्वादाभयमविरोधि यत्। केवल तद्निहानेन न कुर्यात् स्थापनादिकम्"॥

इति हि पौरुषसंज्ञि वाक्ये ¹विक्र्याबिक्र्यावसंधाबोधत् दर्शित। अति सार्वजनिक-राजस-तामससंधाबनेशोऽत्र सत्य-रजस्तम प्रकुरतस्वतत्त्वसिद्धि-विग्रहतात्त्वसाभिप्रायगृहुणि मन्तव्यः।

कालन्यः हि भगवच्छानस्य प्रामाण्य प्रागेच प्रतिपादितम्। न चात्र भगवद्यतिरिक्तश्रीमादिपुरुषक्षुचागुः कारणंवेष सर्वत्रि। "पाण्डुः-कुलस पञ्चरात्र रावणस्य कुलस्य चक्षुः नारायण स्वयम्" इति प्रमाणः।

स्वतःत्वकृं शास्त्रे भगवत्वेव तेषामृतवा तद्वादाभयमविग्रह-पानुसारेण निरोधवीषि वेदे सुश्रुशक्षणमन्त्रक्षणवत् संहिताक्तिक्षणवा-धिकारः साधित्वारि। यथा च व्यासोके महाभारते कैश्मिरपन-संहितामेति ²एव महाभायदव-सहितामेति न स्वद्भिषित। अत् कुलस पञ्चरात्र प्रमाणः।

तथाबावन्तसंहितामेद्धोगार्दवचउपर्यावविशिष्ट। द्रवदेव वसादबुधेन सिद्ध-न्यायाप्रादुर्बलेन अजुबलेन न फलाम्।

अधिकार व्यवस्थितानुसारनत् विनिर्दिष्टाधिकारदिशिक्रर-परिल्लोकेव सर्वदायपर्यावर्तीनम्। तथानुवर्तिनः³ यथाधिकार साक्षात् परमपर्या वा सद्युरारुपदेवाय-परमपुरुषार्थप्राप्तोऽधिकाऱ्णममिति सिद्धम्॥

¹ विक्र्याबिक्र्यास्याभुः—क, ख, ग, घ, ह
² संहितामेद्धो—च, छ, ज
³ तथानुवर्तिनः—म, न, ध, ष, ज, तथानुवर्तिनः—क, ह
⁴ असाद्धक—क, ह
पध्दकाल्यवस्थित्यें वेदुक्तेश्वराविष्णुतिता।
श्रीपञ्चग्रान्तसिद्धान्तवस्थेय सामथिता॥

अहिन्द्र्विशेषंवाहुविविभ्रेष्मेवे
निगमविज्ञनमतेश्वर् क्षत्रभूसा चतुष्पिः॥

प्रधनमयुगमम्म सर्वत्रमयस्यमानान्
प्रामतिक्षुयानूः न पातु वैकुण्ठनाथ॥

______________________________

जन्म श्रीकविनार्थकविनिह्मण सर्वत्रविश्व-स्तरस्वम्य श्रीमद्रुपालास्मय
वेदाभ्याचार्ययूः कलितै श्रीपञ्चग्रान्तक्षमय

सिद्धान्तवस्थापनानाथ ॥

प्रधमोधिकारः॥

______________________________

1 दक्ष—क, ग, ड, च, छ, ज
   निजनिमममलेख—क, ग, द, निजनिमममलेख—ज, ज

6 कः—क, ग, ड, च, ज

4 व्यवस्थाप्य—क, ग, ड, ज, व्यवस्थाप्य—छ
|| श्री: ||

नित्यानुठानस्थापनाख्यः

द्विशयोधिकारः

अथायोऽसमुपक्षतसममच्छिन्दु स्ताय्त्यतेऽपना।
स्वर्गायत्वोजनं निविं स्वामिस्वेतनमज्ञसा।
ससामान्यविशेषात्मा चतेऽथ हदयज्ञमा।
सस्मुद्रसुमनस्तोमा माहेवामोढिः विभोः।

इह तावदेहक्षेमिचवहीराखात्रा काल्पवक्षविभागोत्तर अभिगमनोपादा-
नेन्या-स्वाध्याय-योग्रुपभगवत्सेवनं स्वर्णाश्रम-जाति-गुण-निमित्तादिः।

श्रीभिगमनादिनाः
भगवत्सेवनं सर्वं समानम्।

निवत्तर्मस्चिबिं भगवेद्यनिविंदाः सर्वं समानम्।
तस्मल संहितामेवेदु चोदनात्मविशेषेक्षपि सूत्रमेवेदुपि
समाधोदनात्मचारिर्चारिसंकारदिवशामचित्र भिन्न-
रूपं प्रतिपाद्यं।

तत्र रहस्यान्यविदामेवाध्यमं धर्मं।

इति अविदितसारतव-धर्माणि बिनिन्मित्वात्।

ते नु स्वाशास्कोटकर्ण पार्खकाठिकधर्मं-
मनुविषयं।

इति च वर्षा स्वास्त्व दलसंहितोक्षक्रियं विन्यति व्यवस्था।

वर्गद्वारायथ्यविधारिकविशेषमात्रां पृथेव हि वेदोदनविशायते।

यथोत्त पाठे।

1 एकस्मिन्त्—क, ख, च, झ।
2 जातिनिमित्तादि—क, ख, ग, झ।
3 अथ निमित्तं—ज।
"अथवा वाच——

कर्षणादिन्द्र प्रतिच्छन्त कर्म यस्य प्रसिद्धः ।
त समाराधनविष्यं श्रौतंच्छालिम सम्प्रति ॥
आराधनविष्य कौटियाधिकारिः च कौटियः ।
भगवस्तदेवेणि ब्रह्म मेव महाभक्तः॥

एकाविनिमी सुख्य—
मर्यकारिवम्
अन्येषा तु दीक्षया।

श्रीभवनावाच——

श्रुतानमिकाभिमायमि पृष्टं निरवाशपत ।
आदमेकासृ वेदेः¹ सद्दारमतिपावकम् ॥
नेनेष्य सस्स्वता विया मुखाक्याधिकारिण ।
अन्येषा ब्रह्माणादीवा घोषिना दीक्षया क्रमात ॥
अधिकारोऽनुलोकमानामपि नान्यस्य कस्यचित् ।
पूजाविष्नुहैं भगवतस्तेस्नुक्याधिकारिण ॥
प्रतिलोमभुवा सूत्त प्रथमस्तत्त्² शरयंते ।
च्याणा कृत्रियादीनामनुलोकमभुवामपि ॥
सूत्तस्य च विजेष्येण दीक्षालाभपरानिशाचम³ ।
परार्थथेन तुर्यिविभा मुख्यनुक्षेपः ॥
नैवाधिकारिणो गौणादीक्षास्कृतिचतर्या ।
यथेष्व दीक्षावीर्याचार्या जागरुत्ये ब्रह्माणादुः॥

¹ वेद हि तेजेव सर्वं पाठ ।
² प्रथम स्त्रू——क, ख
³ दीक्षामात्य परानिशाचम्——क, ख, च, च, ढ, दीक्षामात्य परानिशाचम्——ज
तथैव दीप्ताविभिः जायमाना यथोदिता ।
पूजारिषो भगवत्र प्रक्षो देशिकारिण ॥” इत्यादि ।
एव सहितान्तरेष्वपि स्रावस्य ।

नविन्ह बचलिद्वान्तोक्तकल्लम्ना चतुर्विंच्चस्चर्गात्रिणा¹ साधारणमभि—
ज्ञायत्सहिताया
पञ्च काला पञ्चकालिककमांशि ।

‘नागद —
’एको हि श्रीयेने देवकालो लोके न चापर ।
पञ्च कालास्तोहिष्ठा क्रिमेतमेव्र सशय ॥

श्रीभगवानुवङ्ग—

एकस्यैव हि कालस्य वासरीयस्य नारद ।
आपभाताभियान्त वेपञ्चधा परिकल्पना ।
पञ्चकर्मबिवशातु कार्या न काला वन्ध्र स्मृता ॥

नारद —
एककालाश्रिताना² च कर्मेना वक्षणं वद ।
परिज्जातेष्टु वे सच विक्षुक्तो भवायह्यमु ॥

श्रीभगवानुवङ्ग—

आश्रामेचालंतादारस्य प्रागवश विप्र वासरे ।
जप-ध्याननिर्त्तेन-स्तोत्रैऽ कर्म-वाक्य-चितस्युतेऽ ॥

¹ पञ्चदरिष्टा—क, ख, ग, च, ह
² एककालाश्रिताना—ज्ञायत्सहिता
अभिमृद्यज्ञानी तथाभिमित म्यूम् ।
नत पुष्प-फलादीनामुध्यथायाजनार्यनमाचेरे ॥
भगवद्गीतपत्तिकारण प्रहर¹ परम ।
तदृष्टांतसि वै कर्म काल्यपदार्थिनम् ॥
नतोहक्राकर्षन यज्ञ ज्येष्ठ पुजयेत् परमेष्ठर्गुः ।
माधेक प्रहर विम्प इश्वाकालस्तु म म्यूत ॥
श्रवण चिन्तन व्यास्था तत ² पाठसमस्विता ।
स्वाध्यायसंहङ्ग तद्विद्रिडः कालाश मुनिसतम ॥
दिनान्ताने सम्प्रासे पृजा कुङ्का समवन्यपेत् ।
गोग निशाचारसाने च विश्वमन्त्रीक्रुक्तम् ।
पश्चयो योगसंहोहोऽसौ कालासौ ब्रह्मसिद्धिदः ॥

नारद  —

श्रूतो मयाखिल पूर्वे भगवान उत्तम ³ ।
तम्याख्यानि विभागेन ज्ञातुमिन्न्त्यायह पुन ॥

यागस्य
व्यासस्य: ।

श्रीभगवानुवाच —

अन्त करणायागादि यागवद्गमनविषयनम् ।
तदायमुख यागस्य नामस्मित्यभिमित महतः⁴ ॥

¹ प्रहर — क, ख, ग, च, ज, झ
² तप — क, ख, ग, च, ज
³ उत्तर — क, ख, ग, ड, च, छ, ज
⁴ तथाभिमित्य: क, ख, ग, च, ज
पूजन चार्व्यपुप्पाईभृमौंर्यंदिदिल मुने।
वायस्त्रसैतहीन्द्रि, भोगसंजं तु नारद।
मध्यााव्याकानुत दुःखा वै पूजा च पशुनावि वा।
तद्नीति विहि यागाङ् तुयमरोंचन पूजनम्।
निवेंदितस्य यद्वें पूर्वकविद्िना मुने।
सम्ब्रह्मानु तु तत्राम यागाङ् पञचमं स्तंतम।
वज्रसारं पञ्च मित्रायागस्तु सतम।
प्राणाभिपणानानाय तनुयागस्तंदुद्रम।
इत्यतु कथिते सब्ज यत्च्या परिचोदितम।
प्रदयमाण्यचिराणाहै तत्तिद्वाना परं पदम॥” इति।

अधििद्रितियंनास्य कर्मण कर्मांतरेध्य स्वभावत प्राश्चत्यमुच्यते।

स्मरन्ति च व्यासादश्र् —

‘ न विद्वाराधनान् पुण्य विचान् कर्म वैदिकम्।
मर्ज्ज्यामय धर्माणामुतो बृण्णायो विधि ॥”

इत्यादि। प्रयाससाध्य-कैव्यानादारोण स्वक्षण प्राश्चत् दृष्यादिष्पिणि विचान्। यथोक्तमाश्वभिविधिे स्रीवैन्योधर्मेशाेः——

‘ सर्वमापेवु पुप्पाना सहस्रमुण्यमयम्।
तस्मात् पञ्चरथ तथा राजन् पञचाचु शतपञ्चकम॥

1 पशुना सह—क, ख, ग, झ।
2 मित्रायाग तु—क, ख, ग, झ, च, छ, ज।
3 बुतायाग—क, ख, ग, झ, च, छ, ज, झ।
4 इति—क, ख, झ।
7
श्रीपार्श्वरात्रि

तम्मनात् सहस्पत्र तु पुण्डरीकमण्डल परम्।
पुण्डरीकमहसातु तुहमी गुणमोऽधिकार॥
वक्रपथूत तत्त्वः स्वातः सौवर्ण तु ततोधिकमु॥
मेंवणोश्च प्रसुतातु महिष्य नास्ति पाण्डव॥१॥

एवं जय-होऽम द्वानाधिक्षणि प्रसिद्धम्।
पाण्डवेष्वेव प्रस्तत्तमः

पञ्चकालांच्छ वा
पाण्डवचनानि।

ॐ श्रीब्राह्मण

ॐ पञ्चकालविविज्ञाना प्राशस्त्रय मगवलिह॥
कठित पञ्च के काळा विभवश्यापि पञ्च के॥
मद्व जिज्ञासामानय कथयस्क यथातथम॥
न चेत्त्रस्तम्यवन्त यदहु पृथ्वाविनिद्र॥

श्रीभगवानुवाच——

आच कर्मोऽभिमन्तस्मिनपार्श्वन तत परस्।
इज्या च पञ्चात् स्वाध्यायस्तलो योगस्तत परस्॥
पञ्चैने विभवस्नेशा कालः पञ्चैव ते कर्मात्।
कल्याणचरणान्त यत् कर्मेन्त चतुरसख॥
उत्तमान्तिकामत्तदभिमानस्मृतिरसिम्॥
ब्रह्मस मुहर्भ्वुद्मे तद्भवेत्य ध्यायचारायण परस्॥
उत्तमान्तिक शयने कौशिक्यात्राम वैष्णवम्॥ ॥

¹ प्रसिद्धतम—क, ख, ग, ह
² अभिपन्—क, ख, च, द, च, ह
डिलीयोधिकारः

इत्यादिवेद्या कृत्रिम पाठ्य। एव सहितान्तरेण्विषि तत्र तत्र संभवेण विस्तरेण चे पञ्चकालविधिद्रूपः। कि च—

"नमस्ते पञ्चकाल्जः पञ्चकालपरायणः।
पञ्चकालकृमनसा लहेव गतिरथ्यः॥

इत्यादिपु पञ्चकालकिन्धमस्य भगवदेकवेचल्वं भगवद्धितयतति तत्त्रिष्टानां-
मल्लवधानेन ॥ भगवद्धितविश्व प्रतिपावऽः॥

यतदनं भोजराजेन प्रयोगपद्धतिरबाल्यासु—ऽऽ। तत्र सञ्ज्ञाबद्य
काला अहस्य प्रवर्तने। सञ्ज्ञा समो विण्यपियो थरो विरग सृष्टि
पञ्च काला अभ्यासमिनिर्मिष्टमित || उद्यान पञ्च नाः पञ्चाय सञ्ज्ञा उक्तः

भोजोका सञ्ज्ञाबद्य
पञ्चकाला
अन्यावारी।

तस्मादिगुणमात्रा समुपविद्यते। ताचता विण्य-
पिय ॥ इत्यदि। तत्र पुष्पविक्रियासञ्च्चत्रविशेष-
निर्णयार्थिनेन कलाविभागः। न लभिमनाधिपकक-
कर्त्तवयाः। तथा हि प्रवृत्तम्—ऽऽ। सञ्ज्ञे तत्तिथिचिदित पुष्प गृहीयात्।
समे पञ्चे थरे युन्ते। कर्ठीर्विण्यपिये। बिल्वपत्तीविरागे भवत्त
पुष्यते ै। उत्तरत्र चेतव तत्तकालार्थमेवगम्यूतिविशेषमेवद्वादिन
कृतमृः। तत्र सञ्ज्ञे वैकुण्ठस्य प्रीतिः। समेतशिल्पहस्य: विण्यपिये
शिल्पारस्य। थरे बड्डबाहुमषे विरागे कपिलस्य: इत्यः पञ्चाय पञ्चा
प्रीतिकालविशेषः ॥ इति। अतो जयास्यसंहितोद्दिकारणेवाभिगमनादि-
पञ्चकालवस्त्र। नित्या अन्यत्र काम्याविदिकम्॥

1 चक्रा ऋ, ल, ग, च, छ, ज, ह कोपेशु नासित।
2 अपवृत्तवाजेन—ऽऽ, ध, ग, च, छ।

"सञ्ज्ञे तत्तिथि" इत्यादिन् "प्रवृत्तम् हृत" इति सातृ ऋ, ल, ग, अ
पुस्तकेनुविष्टम्।
श्रीपार्श्वरात्रका

पव दिनचर्यामय्यौदया स्थिताया केशाचित सैकाल्याखेलादिविधाना- 
पादकालिकमें 
सत्यचारनिविदवी- 
भाग ।
लितिविशुचायनोपराग-जन्मत्रय द्राधशिषी-पृष्ठ-श्रवणादिवै- 
शिक्षाकालचालन यथावत तदन्त पाने मननायत्वानि ।
अश्वदेशकाल्यें ममाद्वासुधान कथितिदीर्घये ।
मचिथ्रपञ्चतीता च ताबनात्रयोपयथ्ये । अन्याय्यर्थेनान्तरेऽश्च सम्प्रदत्तम्।

“ द्राधशाधकरत्नत्वज्ञान्युयुष्मूहिविभागविविष।
अस्थिरपञ्चकालजः स तु भागवत स्मृत । ” ॥

इति तु पूर्णम् मुख्याधिकारिण स्थुति । न तु तम्भेव पादकालिक- 
भागवत्तप्रतिपादनपरम् ।

“ चनुर्णूहिविभागजः पञ्चकालपरायण ।
द्राधशाधकरिष्यो य मै भागवतोलम । ” ॥

इति गोपिण्डलगवचनमपि तथैव ।

पव द्राधशाधकरिष्योद्योगानमपि व्यापकान्तरोपलक्षणम् । स्वसंहितोतक- 
पादकालिकमे 
श्रीभाग्यिनीनः अत तथ ति हि भाय्यकाराणा शिश्वा प्रसिद्धाध्याध्य 
श्रीमद्ब्राह्मण समाराधन प्रपालयं पञ्चकाल- 
कल्पनेव पदन्त्यां पुप्पिडिष्ट । तथा हि—भाय्यकाराणधिविभिस्लिपहैः—
बशेष्धरारूपारायणाभ्यायामार्थप्रमहत्याति दिनचर्याय प्रसिद्धिविशेषिरसंकी- 
तन्त्र-संसारनिवेद्म भागितज्ञायवानसमन्तनकालधिताः-यवसायपर्यन्तपुक्तवा 
अन्तसर्फुन्यते—

1 स्वसंहितोतक निघ्रामानवें—क, ल, छ, ज, झ, स्वसंहितोतक निघ्रामानवें—ख, ग, च 
2 कालविभित—क, ख, ग, ल, छ, ज, झ.
हितीयोद्विकारः

इन उद्भवहैं ताबवाबजीव श्रय श्रय ।
पद्योर्ववन कर्तु जतमान समाविषत ॥
अभिगच्छन हरि प्रात पत्थादूर्दीयाणि चार्येन ।
अर्न्यंश्च ततो देवं ततो मन्त्रानं जयच्चगी ॥
ध्यायचं परं देवं कालेशृंखलु पश्चात ।
वर्तमान सदा चैव पार्थकालिकानं ॥
स्वाजितेर्गत्युपऽधै शुभेऽ शक्तयुक्तपत ।
आराधयन हरि भक्तवा गमयिष्यामि वास्तरान ॥” इति ।

श्रीपण्डितरम्मकैशवः

‘ गणेनसन्मजरातु समिथ्रससासागारात् ।
उत्तर्यं भगवव्यास लिखिष्यं पुरुषो यति ॥
प्रातसर्वतः संस्कृतं हरि तवारेणोक्तिकाम ।
गजा विभायं तीर्थं भस्मस्तस्तस्वदंवा स ॥
श्रुतिस्मयुदितं कर्म यावदःष्टिक्ष परामस्य ।
आराधनेनेनापाव सोप्युज्जवलं तथ्येत ॥
मन्नरिणाराशक्तयातपारिष्ठान्यातस्मिनं ॥”

इति पूवशायांकः ममहैण प्रदर्शः, ‘ हरि प्रणमय चायमय भावान प्रणिपतन् गुरुन ’ उत्तर्यं। श्रीमद्धशास्रमन्त्रस्य कर्षणं चन्द्रो देवताव-वीजकतां प्रकाश्य। मार्गवकारुऽनि मन्त्रन्यासस्तव्यवत्त्वान्यसूक्तपकारणोपादेयं
इति झापनाय “मन्त्रयासस्तत्त क्रठा मन्नर्यम्पिं चिन्तयेत्” इति
समहैणाभिप्रयायः, प्रेमीश्रेष्ठिनवेशित मन्नर्यस्तिल्न अत्यन्तोपयुक्ततया।

1 मन्नर्यं अन्याल्पयुक्ततया—च, ऋ
स्वयमेवाभिधायः।
"एव सचिन्त्य मन्त्रार्थ तत्तत्त्वरुपं "परम्।” इत्यादिना
पूवेशुक्त ध्यानं सक्षिप्तं। तदनुक्त पादादिकेशान्तःध्यान प्रवचनं
ओडशो-पचारकमेण समारामणं च विहितम्। उपचारार्तरामापणि संवार्तमेणे
ओडश प्रधानतमा। तदनुव-वैवाच्यतन्त्रमुनुषग्रीयं। देव-कालावस्थायत्वनामेन
मारण सक्षेष-विस्तारनीकारश्च शास्त्रीय। अतः पूवेशुक्रकृत्त्वमिहाःभ्यनुम्ने
यम। अतः एव हि नामभाषामहिनिराभासणमुनिभिः पद्मकालकपलया
तत्त्वालावुत्त्वानि यवाक्रम प्रप्रयक्ततनि।

तथा हि—

"भगवच्चराणमोहपरिच्यताविधिकमम।
प्रकान्तिभिन्नुष्णे नित्य समभिद्व-भवः।"

उत्त्राय तत्त्र श्रवणे समासीन समाहित।"

इत्याभस्य

"इच्छेन तद्वारणे। प्रक्रिय प्रमुमाधरस।
निश्चित्य चिन्मात्रान तत्त्वादाने कुत्ती भवेव॥
यो नारायणदासीयो माधवाधिनक्रम।
तत्राभिमंगन नाम प्रथम पदलो हयम्॥

इत्यननाभिमंगन परिशमाप्य

"अहो द्वितीयभागेन क्रमाराधनतत्व।
इत्याभार्याधिनानानि गाधियणि समार्थेत।"॥

¹ पूवेशु स्वयमेव नयमेवाभिधाय इक्त्त ख, ग, य, पुस्तकेणु विवुतकम्
² त पुक्त—क, अ, परस्मिनि पद ख, ग, य, अ कोशेणु नास्ति
ह्यादिविभि परतै तत्तक्कालिशासाधनीयसुपादानादिकक्रमापि यथाक्रम प्रपश्च-तम्। तदेव चतुर्भिधिप्रथमात्रात्रिनिधाना तत्रापि यत्किलिचिदाचारकमन्त्रप्रभावानां सर्वासंपी भगवदेकालिन्तिना यथायथ प्राचीनपरिषुृतीवैकवलिक्षितकमयांदेहे पाण्डकालिकक्रमेऽ प्रास।

तत्र 'ः म्याचिकारानुरूप प्रपतिर्मो केवलाक्ष्यवहितामसकोर्यानन्द-मवलम्बने तैयय पञ्चकाल्ककम परियाज्य यथाहो वेदति विचारिते।

प्रपतिर्मकरणेशु तद्जश्चेबन तदुपदेशानामाविविधमत्वः क्षमन्याचिकारिणि शातवाचिकान्तपूर्णाचिकालोक्ष्यपं-अम्लाहुः, तदेक्तेश्चिद्रयोग्यानि तं तस्वैवोपायनमृत्वीकाराणे व्याख्याति कर्णाधिमार्गियानुहरूस्मत्वे भगवतीणस्मय तदाज्जानुपालनोष्य कर्त्त्वेतेदाहि यम्य-दक्षालिधिमासायोपदिष्टालिकालोक्ष्यमायायां-मयादायाः सिद्धे अन्त्या कर्मणः परस्परोपरोपसत्पज्ञात परियाज्य इति पूर्ण पक्ष।

राज्ञात्स्तू परिमाण्य एवायमिति। तिष्ठु तावदेह प्रमाणामपति-परम्भे। भाय्यकराशुपदेशसंभवायस्तवभ परामुखयताम। "अथ परमेवः प्रपतिर्मकरणेषु भगवदराधिराधिनेन वस्येः" इत्यार्थम्। शौचक-प्रपतिर्मकरणेषु भगवदराधिनेन वस्येः यम्य-नोदियानादिधिमासायोपदिष्टान्तेपन्न भगवत्ताक्षोक्तेन वस्तीता शानविशेषदायीपरिवृक्षमित्त्वानारायणपतिक्या-प्रतिपादन कित्तुमाचिकारिण्मालिकृत्य भाय्यकराशु कुलसमि कणवलातम्। भवतु तत्त्वकान्तियायान्तर प्रतिपत्ति चचेन। प्रपतिर्मकरणेशु तच्छिन्य-प्रश्चिन्यादिविधि। योमार्गायावधातासिकि तदनुसारानुसाराः। साधनबध्या।

1. वाणीयामाङ्गिनपूर्वकः-क, ख, ग, च, ह
2. द्वितीयागारायणं-क, ख, ग, ह
3. प्रश्चिन्यादिविधि-क, ख, ग, च, ह
च तदनुग्रानाभावम्य भगवतेंद्रैकरति परमेकान्ती भूता” इत्यादिभिस्त्रेचैवपदेशान्। अनन्योपवेशनानायोजने चार्धकारणिषि परमेकान्ति-श्रद्धेक्ष्यानात्रात्यान्। अत परमेकान्तिनो भगवद्गदाधनप्रयोग वधे” इत्यं पुर्ववच्चापंक्षा नन्दक्षे ग्यामुपथ्रत्िकंतिक्यात्यादिना”। “शाश्वागतिकारक्रम पूर्णीक pedidoः इति तत्तत्वचुवस्थवाक्यविवेचन परिप्ररङ्गायतागतिविपरेयम् गदृग्रुषस्य पूर्ववच्चात्मकतिते। पत्र एव समर्थिष्यते। अनस्तथाविधप्रथव प्रवात परमेकान्ती। तम्बिधिक्षे निचिचिचिनिदाता विसारम्य कार्तिक-हितात् प्राधिकृत्य समाराधनप्रयोगोंयत्र समग्रहत इति वथासम्प्रदायामकामान्यानि वैवधकर्णीयम्।

तर्क समाराधनमध्यवाचिद्रिताप्रक्षेर्योपवेशतदातासनभोगातुपुरीं सम्परीक्योप-चारिक-साम्पर्शिकायवहारिकारुकायविभिन्नमृत-पुष्पादिपरशालद्वथायापैक्ष ह-श्यते। तदं प्रयत्न स्वत्वेवभाजित सुख्यम्। पविक्षाइश्राविक्षाय श्रीमान्याकारामिषम अक्षरस्य नु पुनःवग्राहियां विसुलोक तत्त्वेरण्यापार्वसति-न्यायपार्। पूर्ववच्चात्मक्षापित पतंगकाल्यांमध्येति समृतसम्यसूचित समर्थनम्। न्यायप। पूर्ववच्चात्मक्षापित पतंगकाल्यांमध्येति समृतसम्यसूचित समर्थनम्। अत इत्यथो-देवेनावृत्तीथितेपिश्चितोपादानमापः श्वस्त्राभास्यापुद्रिष्ट सन्तानि। ततोदयपूर्वभिन्नमनमापि तद्विधायकतत्त्वायाश्रमज्ञानविशेषादिपेरामर्हंदन्तत् प्रपितामपत्मश्यव परिणतत्त्विति साहगेव तद्विधायकत्त्वादिपेराममप्युद्रिष्ट सन्तानि। अत एव हि तद्विधायविविध्यागगरणमुनीन्मी —

“द्रवेन तद्विधायस्य प्रपात प्रमुखोद्वरसु। निश्चितं चिमालांम तथावाजाते कृति भक्तेन्।”

¹ प्रक्षेप—क्र, ख्र, ग्र, ध्र, ढ्र
अवदैर्यित—क्र, ख्र, ग्र, ध्र, ढ्र
हिंदीयोकायकः । ॥

इत्यभिमान निगम्यतः। तद्विरूण च गवादित्रामेव। अनुयागयन्तसमाराष्ट्यनसम्बन्धार्थुक्ष्यायाध्यात्मित्वे अनुपालितम्-स्मृतिस्मुतिहिः-पुराण-मन्त्रजप-सतसंवादाध्यात्मशास्त्रवस्मवः-प्रवचनाधात्मा यथासम्बन्धेन भगवंग-भगवंग-धर्मशास्त्रादिवन्तरभाविसायोपकारकमर्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मवन्तुक्ष्यात्मव

1 निगम्यतः—ड, छ, विनिगम्यतः—ज।
2 सामान्य—क, ख, ग, झ।
3 तेनक्र—क, ख, ग, च।
4 अधिरूप—क, ख, ग, झ, च पुस्तकेः न द्यते।
5 अवसरतुन्तबन्धनम्—क, श, अवसरतुन्तबन्धनम्—ध, अवसरतुन्तबन्धनम् युक्त्रेषु श्रवणे—च, छ।
6 पादार्थविचार.youtube च, श।
वनं सर्वन्त्रेश्रितमात्र श्वामित्वेनानुसन्धाय, अत्यर्थमिष्यात्विवरितश्रितम-प्रत्यक्षप्राप्तिन्यूःसन्धायने। "ध्यायतासीत" डति समार्थितयामोक्षम्यानु-ध्यानस्य स्वादासमथम् समार्थितस्य अन्यन्ययोजनकैत्वज्ञपत्त्यावसर्ये प्राप्तिका, तत्समाधनन्ययोजनप्रशान्तात्या भिन्निसमार्थितस्य दिशाभिभाष्यकैरिकेन्द्रात् शास्त्रान्तरस्य सिद्धान्त्यादि सघर्नुज्ञातात्माति विज्ञातहे। अत एव हि तत्त्वज्ञ-प्रश्रित्यादय पञ्चकालविभागनेत्रे भगवत्स्वा प्रत्येक्यदुः। प्रपत्यादृश्यविद्यादिचित्त्वोदगायनि तु निश्चितरक्षानेन् परिहृतानि।

अत्र यदुक्त प्रपत्यादृश्योपदेशाभावात् परित्याग्या इति तदसत। भाष्यकारोकनित्यसमार्थितस्य अपि तत एव परित्याग्याद्यप्रस्तावः। तत्त्व-ध्यानस्य ज्ञविक्षेपश्रिस्यनतयाः कैत्वमिश्रयज्ञयेत् तत्रि तदन्वनिधि सर्वमयि तदन्वनिधि तात्रेषु। प्रपत्यादृश्यविद्यास्वरूपपत्त्याविविधवादिनोऽपि हि ४ श्वामित्वे भगवति दासभूतस्य प्रपत्यादेशस्य स्वरूपपापत्ता किद्रञ्ज्ञातिमुनुज्ञानम्। यतु शास्त्राविधकृताविधः विलम्ब्यास्तमत्सुकं तत्त्वेत्। न द्विः नित्यसूच-पायस्य शास्त्राविधकृततमतनुस्त्रेण ब्रूम। यथा हि नदीतरणाय नौकागामन प्रतीश्चामण: पुरुव्य वेद चित्तिकारङ्गतेन कालः व्रह्णाती। केचित्त प्रमुखव्याप्तेन। वृद्धायादानुपालः चोमेष्या समास्य। तत्रानिकासकह-भाविनाकामसाधनस्य मैत्यारिक विहारश्रिुतविचेतेनापि नर्देश तरित। बद्धप्रपातस्त यावद्युतसमासि विलम्ब्यन्ते। तत्त्वदिवापीति तत्त्वविद्या सम्प्रदायः।

1 स्वामित्वेन मुहोत्वेन—क, ख, ग, च, छ
2 अवस्थान्यन्—च, ड, छ, ज
3 किद्रञ्ज्ञात्य—क, ख, ग, च, ज, छ
4 हि—क, ख, ग, च, छ पुस्तकेषु नारित।
वचान्युक्तं योगशक्ति तस्यायत्स्वत्वीकार प्रायोतीति तदपि मनदम्। स्वयोगसहिष्णुतत्तत्त्वत्रणस्ति नाथसुनि-कुलकेश्वरप्रभूतीना प्राक्रत-\nपरिपूर्वकृतपर्यायेः किंतु तत्त्वभाषणानामेव पद्धारक परमात्मा-\nसाद्वियोगि:मेषफलान्द्वादस्य प्रसिद्धवात्, अन्यथा तथा चायवाणुसत्वांगुपत्त्वकार्यकरोदसामाराध-\nनाविशिष्टको तस्यायत्स्वत्स्वीकारं प्रसिद्धाः। तच्छेदः स्वयम्भूकिद्रैणुस्मरणिति स्वादृशमत्वात्। स्वयंमयोन्त्ववेलोनपादिष्टत्त समायाप्पाथं समाधीकरितरुद्र-\nयुक्तसन्दोहलामिनि सम समाधि। प्रवचनसुन्दर च यौगिकसुन्दराधारं शापिल्ल्यमुस्तातुचन्ये——

"इदाः परमात्मां प्रत्ययात्मा तयतश्च ॥
तत्तत्त्वानुनानामिति योग अकृतिति ॥।
योगो नामेन्द्र्येवैवेयेवैवैवेयेवां परिस्थिति ।
प्रयुक्तस्ये कैवं भगवकर्मविश्ववर्।’” इति।

प्रदुन्दुबद्वेच्ये । द्वाराधारसुन्दराः। अतिश्रुद्धं तु राहुमीमासकाना कबन्ध-\nमीमासकाना चानुसंधानं वेदवाद्यमिति श्रीकृष्णशुनिभिरुक्तम्——

"चेतनस्थेकं प्रचेति हर्षिताः वेदवाद्यमुद्र्विद्वे।
विशेषतिः वासिते हु वेदावाचाचार्युद्धारां।
स एनं श्रीति प्राणात्मः ब्राह्मणस्यातुनु न ने ॥।” इति।

1 स्वीकारं—क, ख, ग, घ, ज, ञ, पुस्तकेऽपि नाशित ।
2 स्वादृशमत्वात्—क, ख, ग, घ, ज, ञ, पुस्तकेऽपि नाशित ।
3 शापिल्ल्यमुस्तातुचन्ये—क, ख, ग, घ ।
4 अयमाधितय—घ, ञ, ञ, ज ।
5 प्रदुन्दुबद्वेच्ये—क, ख, ग, घ, ह, ज, ञ
वत्तपरसङ्क्षु, न्यायद्वानुपदिप्यत्वर्मनापि न्यायंराज्यो मनःशिक्षार्थवदा -
पार्श्वालीकर्मस्य परस्परोपरोपध पराक्रमेष्य, तत्र तावदविदितः भाव-स्मार्त-
कृतान्तानाम य परस्परोपरोपधोपधान्तारः एव इत्य परिहतं श्रीकृपणमुनिभि -
“पथिविषदिविहोमाना ससोमाना समुचयः
यथा वहूनामेक्षिंमनू तथेवास्यावै कर्मण ॥” इति ।

न चान्त्र तावानपुरोधः
अष्टि च तन्नामीमविगमनानादिप्रश्नकमनुप्रविष्ट द्वस्यन्। न्याय-
प्राप्तस्वतौ श्रमिभि -
गमनरस्वादनम्।

“ब्राह्मो मुहर्ते उत्थाय धर्ममचि च चिन्तयेत्।
कायकेशं तदुत्तृत्त ध्यायित इवनेश्वरसम्।” ॥

इत्यादिध्य प्राभातिकालान-सन्ध्योपासनप्रकारस्यथिद्वयः

“अधागल्य गृह विप्र समाचय यथाविधि।
प्रज्वाल्य वद्धं विधिवत्”

इत्यादिना प्रात्हौ च विधाय, अननतरमाह—

“देवादिनान नमस्कृयात्पुराहार निवेदयेत्।
दधातु पुष्पादिक तेषा ब्रह्मस्वाभिभवादयेत्।” ॥

1 अतबेलेव सर्वच पात। पूर्वप्रकाशावै तु अन्यथेति द्वयते।
2 इत्य—ख, ग, च
द्वितीयोद्विकारः

गुरुं

चेवाप्युपासित हित चास्य समाचरेत्।
वेदाध्यासं तत् कुर्यात् प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः॥
जपेद्वायवपच्छिद्यान् धारणेच विचारवेदः।
अष्टेक्षेत च शाखार्थि घर्मादीनि द्विजोऽऽभम।
वैदिकाध्विन निगमान् वेदाभानि विशेषत्”॥ इति।

अत् दक्षोत्पक्षिया द्वितीयाध्यायसाधारने वेदाभ्यासादिपु अद्वर्तार्थसो जप-स्तोत्रशस्त्रद्वया जयार्थमंत्रितायामुद्यष्टने। द्विचकिन्तस्य कस्यचित् द्वाराध्विन्। अति च भैरवनकालद्वेष्टोच धर्मस्वरुपानां समन्विति। अत् दे‌नमस्कारोप्तहरिनिवेदन-पुपाधिपिपदानवचनादभिगमन सिद्धम्। दे‌नमस्कारः विष्णुनमस्कार एव स्वरसत राहस। निरूपाधिकेद्विबस्य देखतान्तरनमस्कारस्यापि तहै विनीतात्। अत् एवादि “ध्यायित मन-संत्रस्तरम्” इति ध्येयतयोक्त इत्वरापि जयादिभिव सबेष्टेपेश्वरो विष्णुरेव।

“ईरो विकमी धन्वी” इति च तत्रामसु परस्त। उचत्रं “न विष्णुवाराणस्तु पुष्यं विचारे कर्म वैदिकाः” इति स्वयमेवाभिमानाच।

हंसेव विष्णुमस्कारादिद्वैपभिगमनं तत्वरश्वाशेवथि नानाप्रकारमु-दिश्यने। “देवावीना” इत्यादिशवन्दन पिताबदिसमह।

एवं प्रथमका उल्लम्बेत्व्यस्थ स्वात्त्वार्थक्कालसाधृं समाराधनोपकरणः

व्यासस्यस्तौ ज्ञानानं संप्रजनरुपपुपादानमह्—

संवाडनम्।

1 गुरुं—क, ख, ग, च, झ।
2 अद्वर्त्ता—ख, ग, च।
3 अद्वर्त्या ख, द्वार्ता—क, ग, झ।
4 इति च नामसु—क, ख, च, ज, झ।
5 अत् एवोत्तर—क, ख, ग, च, झ।
"उपेयादिकर चापि योगक्षेत्रार्थसिद्धैः।
साधयेद्विविघानार्थान्, कुटुम्बार्थे ततो द्विज।"
॥ इति।

पत्तच लोकिकेन्द्राभिमन गत्यन्तरहीनमयाप्रियवर्तमान। स्मरति हि—
"नगरप्रवेशनानि च वर्जियेत्।" इति। उक्त च ॥ श्रीशास्त्रिड्यस्वूतिः—

"बुझुर्द्राधिक्षितते भमान शचमे च। अयोध्य राज्यानि च दूरत परिवर्जियेत्।"
॥ इति।

काल्पन्कक्रम्य तत्र प्रपन्धित ॥ यथायोग सर्वेऽप्रियम्। इत्यदेश चोपादान
भगवद्धत्वेन भगवच्छाके पुनः विधियते। अत्रापि 'कुटुम्बार्थेः' इति
न केवलं ताध्यं विवक्षितम्। ॥ त हुः सत्त्र भतिपरिष्ठ। अगीयत च
स्वयं भगवता—

"यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोवर्यं कर्मवेनन्त।
तदृशं कर्म कौन्येन मुक्तसर्व समाचार।"
॥ इति।

अतो भगवदार् राधन्रुपस्वामिणि कुटुम्बसंरक्षणमणि। भगवदार्जालुपालन
रुपमेवेति तदविवक्षया महर्षिणा। 'कुटुम्बार्थे,' इतुक्तम्। 'धर्ममर्य च
चिन्तयेत्।' इत्यार्थम्भोक्तार्थचिन्तनमणि। धर्मशेषतथा। काल्पक्षचित्तनं तु
कृशरहितोपायगवेषणार्थम्। स्मरति हि मन्वादय—

1 प्रेमचन्द—क, श।
2 श्री—क, ह, ग, च, झ पुस्तकेनु नामित।
3 यथायोग—क, ख, ग, च, छ, ज, श।
4 'कुटुम्बार्थे' इति विचने 'केवलाध्यं' विवक्षितम्—क, ख, ग, श।
5 वीर्यम्—क, च, श।
6 कुटुम्बमर्यणम्—क, ख, ग, च, झ, कुटुम्बस्वरणम्—ड, छ।
"अक्षेत्रेण शरीरस्य कुर्वीत धनसचयम्।
अप्रवनागतं मेच्या गृहस्थैत्वम् सदा।"

इत्यादि।

अथ तुतीयकालकृत्यमाह—"ततो मंगाहसमेव सानाथे मुदमाहेऽ
व्यासस्मृतो इश्या-सवादनम्।"

"अभिमन्त्र जल मन्त्रेणिन्द्रेषु रुपेषु।
भावपूर्तं तद्विधम् व्यायनं वै विषुयम्ययम्।"
आपो नारायणोद्भुतास्तः एवास्यायनम् पुनः।
तस्मात्वारायण देव सानकानि समर्धुष।"

तथा—

""त्रिपदा वात्र सावित्रिः तद्विष्णो परम पदम्।
आवतेष्ठरा प्रणवं देवं वा सस्मोद्वरिः।"

तप्तेतपिः

""आदिबोद्धारुचार्यां नामानि तप्तेषवं।
देवान् ब्रह्म-अर्थिः श्रीव पत्तिने दक्षोदान्।
तिलोद्धै पितृन् भक्तं सुन्नखबिषिना तत।"

अत्र प्रणवपूर्वक्लेन भगवदाल्मकश्चादनसंवत् विहितम्।
एतदेव च नित्ये
भावकारार्पिः दशितम्—""देवानुप्रीण चित्रं भगवदाल्मकान् व्याया।"

1 नमोऽहै—ग, च, ॥
सन्तप्य्” हि। तृतीयकालसाध्यं साक्षादिव्यारूप समाराधनेवाह्—

“न विष्णुवाराधनात्। पुण्यं विचारे कर्म वैट्काम।
तस्मादनामदिम्यात नित्यमाराध्येद्वरोऽ।
तद्विपणोरिति मन्त्रं सुकृतेन पुरुषेन।
ैवाभ्या सदाः मन्त्रो वेदेशुरुक्षणुष्मिपि।
नवेद्यीत स्वालां विष्णुवालम्बनेनजसि।
तदात्मा तन्मना शान्तस्तद्विपणोरिति मन्त्रत्”॥ हि।

अथ तद्विपणोरित्वादे स्तुति न याज्ञवल्क्यादिविनिहितप्रणवाच्यपारंièrement।
एवं विष्णुवाराधनस्य सबौतरत्वकठोऽकं पूर्वपरपरमेष्टु सामान्यो विशेषतः
देवतान्तराचनवनमन्तवत्वपरिमितक्षणां मातिवद्यैरालयपेशसं पुरुषानघि
क्रृत्येति मन्त्रस्म। गीवते च “अन्तवरं फलं तेषा तद्वत्वल्यमेवसाम्”
हि। उर्म च¹ महामारने—

“ब्रह्माण्य शिरिक्रमं च यात्रान्या देवता स्तुता।
प्रतिबुद्धा न सेवने यस्माद परिमितं फलम्”॥ हि।

आहं च बादरायणः—

“नान्यं देवं नमस्त्वुद्द्विपणुपादान्वसंहस्थ।” हि।
“कर्मेऽपि परिपाक्वतादाविरिष्दात्मकः।
हि। मलवा विरक्तस्य वाहुदेवः परा गति।” हि।

¹ उत्तर च—क, ख, ग, ज, घ
इदुः च विष्णुराधन भगवच्छाखेषु तैस्तेऽव्याप्तमनत्प्रभृतिमस्ततदधिकारानुरूपं प्रपचछते। अधिकतशालाध्यपिवारसिद्धस्य पूर्णोपपदिण्य स्थतः सुमध्यत्त होतुशालोकात्तथप्रियभण्येयन सिद्धस्। एतेन पाराश्रातोक समारावेन स्वभव्येक। "अदाभो वेदमन्त्राणा पद्मरात्रोदितेन वा" इति।

\[1\] स्नातिरिप्रणवाधाश्वर-ध्रादशाश्वरान्मञ्चाणामाथर्षेण-रहस्याश्वाभिधीतथा वेदमन्त्रशब्देन समहात पद्मरात्रोदितेन वा इत्यमएष्ट्तानित्रिकसांज्ञितप्रवेष्टत्रेष्ट्तानित्रिकसांज्ञितप्रवेश्य थोज्य।

नित्य चैतलेन्द्रवेदकारस्वसमाराधनम्। ‘नित्यमाराध्येवद्रिः’

भगवससमाराधननस्य इति वचनवादः।

नित्यवादः।

"शौककोड़ुः प्रवश्यामि नित्य विष्णवचैन परस्। प्रव वातान्यसोडग्येवथर्षविधात।"

इति सत्सत्त्वानुसारात्।

"साचा नित्य शुचि कुऽदि प्रश्यविधित्यूपर्यायम्। देवताभरक्तं चैव समिधाधानेव च।"

इति सामान्यतो मनुःकृत्व। उक्तं चाँदुशासनिके श्रीपुण्डरीक-नारद-संवादे——

"वृहदचारी गृहस्थो वा वाणप्रस्थोध्य मिद्युक। केशवाराधनं हितवा नैव याति परा गतिम्।"

1 स्नातिरिप्रणवाधाश्वरसभ्यस्वभव्येक। 2 थोज्या — ख्, ग। 3 धील्योर्ज्जस्ते — ध्, ज्, चोर्ज्जस्ते — ख्, ग्, धिश्यवर्ध्यस्तेक्, झ।
एवं योगायाज्ञवल्क्यादिपविपि ।

"विणुनब्रह्मा च सदृश्व विणुदेवी दिवाकर ।
तस्मात् पूज्यतमं नाय्यमह मन्ये जनादेवनात् ॥"

इत्यादिकमुच्यते | एवविविधोत्तरकारणे च प्रत्यथाय स दुःखात्—

"यो मोहादयवाल्यायदक्त्वा देवतार्चनम्।
मुड़के स यथाति नरकानु सुकुमर्पापि जायते" ॥ इति ।

भवदर्शानवतारहितग्रुहस्यः पुरुषस्याभवधात्मवन्यन्यात्त्वोच्चयते—

"केशवार्थं गृहे यथं न तिद्हितं महीपते।
तम्यात्र नैव मोक्षस्यमक्षणं समं हि तत् ॥ इति ।

अन्तरं च पद्धमहायज्ञपूर्वक प्राणायामित्र प्रस्थायायेवमहं—

'स्वाहायामनस्युक्त प्राणायामाहुति तत्।
अपानय ततो हुलवा ज्ञानय तदनवर्तम ॥
उदानय तत कुर्यात समानायतं पद्धमम्।
बिज्ञात तत्त्वेनेशा जुह्यादात्मनं विज ॥
शेषमञ्च यथाकाम अुल्रीत व्यञ्जनंयंतम।
"व्यात्वा तु मनसा देवमात्मानव वै प्रजापतिः।"

इति ॥

अत्रापि देव-प्रजापतिशब्दौ पूर्वोक्तनयेन विणुपरी मन्तव्यः ॥ "हृदि ।

1 योगायाज्ञवल्क्येनापि—क, ख, ग।
2 अचरितहितस्यथः—प।
3 एवाह—क, ख, ग, च, ज, श।
4 मन्तव्यः—क, ख, ग, श पुस्तकेषु नास्ति।
द्वितीयोद्धिकार.

"यायन हरि तस्मै निवेचात्र समाहित "। इत्यादिभगवाद्रामनुयोपाधवकरम- 
काळस्थापणांस्वाभाविशयः भाववचनान्यसाराच, अस्मिन्त ह यासवचने 
देवध्यानं तदव दश्यां वहम्मथ्यहिरित्यानमिति गम्यने। इत्यादि च भोजनमेवानु- 
यागसमाह्यवायान्यत्र भापदिन्यने।

अथान्यद्वितीयो भोजने अपेक्षितं सर्वसुपदिच्य,

् भास्समृतो स्वा- 
भास्सवाच्चनम्।

“भुक्तवें वसमाम्य तदव णमायरेत्। 
इतिहासपुराणाय वेदं समुपब्रह्मेत्”॥

इति चतुर्कालांसाद्धं स्वाभावयमह। एवमयेंद्रप समर्ति—“भुक्तो- 
पस्थाय चादिप्य पुराणानि सदा पठेत्” इत्यादि। अति परिपूर्ण्यन्स्यो- 
पूर्वायनिर्पेक्ष्याधिकारिवेद्येशस्य द्रष्ट्रद्याग्यादिजाप एव स्वाभाव 
इति तत्र तत्र तद्विधि। अति एव रहस्यायने वेदान्तरनिवेदने 
द्रष्ट्रकम्ब्रास्वायायविधान निवृत्तम्।

गतुनन्तरं पद्मकाल्कृत्यमुक्तम् “तत सत्यसुपासीत”

् भास्समृतो भोजो- 
हर्युपकम्य,
ङ्गिर ब्राष्ट्रपम्य।

“हुलासळ विकिवन्य-न्यूक्तवा चामम्महिष्कम्। 
समीर्यवान्यवजनः स्वपच्चुपकपदो निषि”॥

\[1\] अर्निके—क, ख, ग, ह।

\[2\] अय—क, ख, द पुस्तकेतु नामित।

\[3\] पश्चकाल—ख, ध।
"हुतानुमन्त्रण कुर्यावेळापार्थिवति मन्त्रत् ।
तथाक्षरेण स्वाभाव योजयेिवशोकयमिति, हि ॥
सर्वावापूर्व योगानामात्मयोग पर स्वरूप ।
योजनेन¹ विधिना कुर्यात् स याति पदमक्षययः ॥ इति ॥

एवं च निगमययामास—

"इत्यततद्विविधेनोकमहस्ययहि यन्मययः
ब्राह्मणाना कृत्यजातमपर्वर्णवर्तमादिः ॥
नासित्वाददवालख्यात्राक्ष्यात स करोति च ।
स याति नरकान् चोरान् वा काथ्योनि च जायते ॥
नान्यो विमुक्तेऽपि पन्था मुक्तव्याधिभिजि सुखम ।
तत्सायं कर्मांपि कुर्वितु तुष्येऽत्मेंििन ॥ ॥ इति ॥

अत्र परमेंिी सर्वक्रमसमाराथ्यो विष्णुरेव । विष्णूरेव सर्वक्रमसमाराध्या
व्यतर्थः।

"भोक्तार यज्ञतपसा सर्वोक्तमेक्ष्यर्थः" ॥
"अहं हि सर्वक्ष्याना भोक्ता च प्रसुरेव च" ॥
"यज्ञस्तवभिजयसे नित्यं सर्वस्मृतमयाच्युत" ॥
"हन्यकल्यानुपस्थेति पितुदेवस्चाश्चुप्पृक्" ॥

¹ योजनेन—क, ख, च, छ, ज
इत्यादिदु प्रसिद्धम। अथ चात्र परमेश्वर विभिन्तकर्मेतोष्ण्यते।
परमेश्वर विद्मुलताहिति परमेश्वर। स च तस्मात परस्तात्, तद्भविष्णुपरस्तात्
यदे। इत्यूते सुद्दस्तत्वमये वैकुण्ठसज्जनके बोके वर्तमान पुरुषोत्तम एव।
एवं वैभवसो धर्मशास्त्रो भगवत पञ्चमु कार्तेशु भजनं भगवतीकर्मणु
नुमनवेषयेनविबिहितमिति न कस्यचित्त तत्परित्यागा उपपदते।
यतु दशेषोऽक वधाष्टकविभागेन दिनकृत्यं तदापि प्रकृतानुगुणमेव।

d्वेषोऽकार्ष्टक- तथा हि---
विष्णुगोपि पाप्म- 
कालिककर्मणुयुक्त।

"प्रात्यस्यायं कर्तव्यं यद्रिहुजेन दिने दिने।
ततु सर्वं संपत्यायमि द्विजानामुपकारकम्।
उद्यारस्यमयं यावच विप्र श्रेणिको भ्रेतु।
निष्ठैनैौतितेषु इत्युऽकास्थाध्येयगाहितेः।
स्त्रक कर्म परित्यायं यदनवनु कुर्ते द्विजं।
अजनापायवा लोभायत्वं पल्लो भवेतु।"

िन्य-नैौतितिककर्मणा तदृपकारिकाप्रभ्यक्षणा च यथाकालमनुष्ठानमवि
च्छेषदेन कर्तव्यमिति प्रतिपादः।

"दृवस्यस्याध्यभागेन कृत्यं तस्योपदिश्यते।
द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे पञ्चमे तथा।।
पशे च सातने चैव अष्टमे च पञ्चमकृ पञ्चमकृ।
भागोष्टेषु यतु कृत्यं ततु प्रवश्यामेनेषु।"

इति कालाष्टकविभागेन कृत्यविभागं सामान्यत प्रस्तुतः,

1 वैकुण्ठदि—च, द, ज
"उष काले तु सपाते शोच कृत्वा यथार्थवत्।
तत क्षान प्रकृत्वीत उन्नत्तावनपूर्वकम्।"

इत्यादिना,

"सन्याहिनोऽशुचिनित्यमनहे सर्वकर्में।
यद्यन्ते कुरूते कर्म न तत्स्य फलभागम्भेदः।"

इत्यस्य खानाचतनन्त-सन्याहवननादीनि यथावत् प्रतिपाद,

"सन्याहकर्मावसाने तु स्वय होमो विधीयते।
स्वय होमो फलं वचु न तदन्यं नायते।
ऋतिविरुद्ध पुनः युरूर्वाता भागिनेयोऽय विद्धति।
प्रत्येक हुं वचु तद्वृत्तं स्वर्थेव हि।"

इति प्रामाणिक होम चौक्त्यानन्तरमाह—

"देवकार्यं तत् कृत्वा गुरुमज्ञवसीक्षण।
देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाहस्तु विशिष्यते।
देवकार्योऽणि पूर्वाहिः मनुष्याणा तु मध्यमे।
पितुणामपराहें तु काॅर्नीयेतानि यज्ञत।" इति।

अत्र प्रातिहोमानन्तर देवकार्यविधानात् तत्कालसाधितं मनवद्भिगमनमपि सामायति उपदिद् भवति। यत्चन्तन्त्रसुक्कम—

1 बीक्षणम्—छ, ज
द्वितीयोदधिकारः

“द्वितीये तु तथा भागे बेदाभ्यासो विधियते।
बेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽध्यसनं जप।
तद्वां च वै शिष्येश्यो बेदाभ्यासो हि पशुधा।” इति

तद्यनुगमः। उक्तानि हि ज्ञात्याशिष्टियाह् जप-ध्यानार्चन-स्तोत्राणि
प्रथमाद्यपर्यन्तेनाद्विमाने।

उपादानः चान्ततर्मेवाह—

दुधिकृष्टियकालः
कृतस्य उपादाने
स्तम्भां

“समिद् पुष्पकुशादीना स काल समुदाहत।
तत्रीये तु तथा भागे पोष्यवार्तिसाधनम्।” इति।

इदं चोतं ज्ञात्याशिष्टियाहम् “तत् पुष्पकुशादीनाम्” इत्यादिना।
अत्र पोष्यवार्तिसाधनमिन्ते तु प्रायुक्तन्यायनं भगवद्गीणनत्य्रेवति भास्वम्।
आह्चात्र प्रातः खानं। प्रक्रमण पूर्वेमेव सरेषु कर्मेषु भगवदनुसन्धानम्—

“ध्यानेत्रायणं देव खानादिशु च कर्मेण।
ब्रह्मलेखकमवामोति न चेघा जायते पुनि।” इति।

असूनय्यशं भगवान् शौनक —“हरिमेव स्मरितियं कर्मेषु कर्मूपर्वपरिषु च।”
इति। अत्र कर्मेन्द्रेनानक्तृत्यं देशाहृद्यसर्वकर्मेषु। अन्यदेवत्यः।

1 खानादि—क, ख, ग, खानादीन—च, द्र
2 ध्यानो—क, ख, ग, च, द्र
3 इति—च
4 अन्यदेवत्य—च
कर्मण्यपि तदन्तरात्मभूतो हरिरुपस्य इस्मेवकाराभिप्रायः। नित्यमित्वेनेन
काय्यत-नैसभित्तिकत्वश्रात्रायदासः। स्वतः प्रातः कर्मकाले स्मरण चकारण
संग्रहः। एवं शास्त्रीयभु सर्वंः ¹ कर्मेऽऽ सङ्गमनन्वान्न नित्यमित्व सिद्धम्।
एतदेव रागप्राप्तेषवर्जनेषु निमित्ति ज्यास्वसंहिताय निमेऽऽ प्रसङ्गः—

"शयननासनानादारासकस्थापिः" भोज्नेसस। ²
हहतं न ल्येजेल्यानमानन्दखल्द हि यत्।” ³ इति।

सर्वमहेन्न्तूच्ययाने—

"आलोकः सर्वशास्त्राणि विचारः च पुनः पुनः।
इदेमकं चुनिन्द्यं व्येभो निराराण सदा।” ³ इति।

एतत्त्वन नित्यवापनस्वपनहरनदफलवेन स्वम्य प्रयोजनलाच स्वतन्त्र-
प्रपतिशास्त्रारथिनिशि० दुल्हिलम्। उक्त चैव च च च मयोजनलत नारायणमुनिभ स—

"इति स्वाभिनि दासस्य स्वपनादुपणा हरः।
भक्तश्रद्धारामाप्या तत्समाराण विदु।
कि च त्वा साध्यं भगवद्वराधनपैयावं ।
वैष्णवाना विशेषेण स्वयमेत्यप्रयोजनम्।” ³ इति।

भगवद्वरापनानानविचेदोदोषपिः हि पुरुषार्थाहानिलेन स्मयः—

"यन्नुहितं क्षणं वापि वाखुदेवो न चिन्त्यते ।
सा हासिस्तमहच्छद्द्र सा अन्ति सा च विक्रिया।” ³ इति।

¹ सर्वं—क, ख, ग, ह सत्केतर वान्नित
² असाधापि—च, छ, ज
³ शास्त्रानिशि०—क, ख, ग, च, ज, ह
पुरुषार्थहानि. काम-कृष्णाधरीणमवकाश, अनात्मादिश्वात्मबुद्धिहेतु, अस्वाभाविकसुख-दुःखकारण चत्वर्थि ।

‘पञ्चमिचप्प्यतिकाने मुहूर्ते ध्यानवज्ञिने।
धन्यमृत्युविनेनेव युक्तमाक्रिन्तिवुष्म’।॥ इति

खियत्रृक्षीनान्यपराणापि—

‘ध्यानोनेनि मनसा विमुः मेंयात्तरान्तर।
मेधिताद्वो आयुमिरणो ज्ञानारसे करोति गौ’।॥

इत्यादिभिर्यथावर अच्छान्तिकर्मसमाधिना तावन्मात्रप्रयोजनल्यान मग-वसेवन सर्ध्यं। तदिदु सिद्धोपायम् उपार्यं साध्यतबंधं म्वगविकृद्ध्यं
अरोग्य आरोग्यार्थिनिध जीवामानवदुः म्बर्यायोजनमेव।

छोटोस्तुछेर्थ-पञ्चम-कालस्माभ्य इत्या-
यामस्माभ्यं।

यतु—‘छृते तु तथा भागे खानार्थे मुदमाहेत्’ इत्यादिना
खानमेदरानयुद्दिश्य,

‘पञ्चमे तु तथा भागे संविभा्यो यथाहृत्।
पितृदेवस्मुन्याणा क्रीटाना चोपदिश्यने’।॥

इत्यादिना—

“संविभाग तत कुक्ता गृहस्थ शेषसुमभेत्।
भुक्ता तु भुक्तमात्राय तदवं परिःमाहेत्”॥

10
इत्यनेन सम्भवेण देवतार्चने-भोजनपर्यन्तिकम्। तत्रापि अवात्तरपर्वेमेदेन धिर्मा विभक्तोद्व बाल कथा "इयाकाल" इत्येकीकृत्वा मिनिदिश्यत इति न विरोध। अत्र देवसविभागाश्वतनिदिःिनमित्रहतुनिर्दशनत् देवतार्चनशब्दे सिरोपयामासस्। 'सन्या खान जपो होम खः ययायो देवतार्चनम्।' इति।

एवम्। 'इतिहासपुराणावि यह सरसोमभायेनु। इयुक्त कालह्रयूर्मनीयकाल इत्येकीकृतम्। 'अत्र मात्रा इकालवै-पर्य सततं भवेदाडियपथते। अथर्मै लोकयत्र तु व्यपि -सम्य तत पुनः। इयुक्तलोकयत्राकालविभागस्तु लोकपारिस्थीति भगवदेशकान्तिनि नातीवापेक्षित इति तदनुपत्ति। यथोक्त पूर्णश्रीगुरू।'

"गुरोंगौरोंसततिविक्षित कार्यं यथा युगो।
विद्यापुरुषनेष्वप्राणो विद्गुरुनिधिः।"॥ इति

उत्त्ज ज व्यक्तिविवः।

"अच्छेप्रभृति है लोका यूरा यूरं वय वयम्।
अर्थकामपरा यूरा नारायणपरा वयम्।॥
नात्सि संगतिस्मात युव्याक क परस्परम्।
वय तु किञ्चि विश्वोर्ययमिद्नियकिञ्चि।"॥ इति।

'अहेरिव गणाञ्जीत्' इयाविदिषु च भिन्नचार्थुणपित्तर उपदिश्यते।
सन्यासप्रकरणे समानशीलै सहवासो न दोषाय। इति कपिलानुशीलस्य।

1 देवांगायिकस्—व, य, छ, ज
2 कालकोषभाष्य—क, ख, ग, च
3 पृष्ठ (अत्ये) ओवे—च
4 विद्यायुग्याचार्येषु—क, ख, ग
द्वितीयोद्विकारः

कैमुखे गुह्यादिद्विपि मोक्षार्थिणु तुल्यप्रसर्वतात। आमननिन्ध च
वहुवचा—‘नेदविदनिदिविविद सयुधिशेषः सह मुखीत न सधमा० । ।
स्मात्’ इति। तत्तेदमुपवृहधम्—

‘आविच अः प्राकृतो दोको बैठो वैणव उच्चते।
आविचने न केनापि बैठ किचित समाचरेत् ॥’ इति।
‘आहन्तहनि धर्मस्य योििि साधसमागम।
मोहजाल्ल्य सत्तुहनि पुटुरिव समागम ॥’ इति।

तथा—

“मन्निषो तिः ये केचिघतयो मोक्षकािेक्षण।
तेषा वै चितवृणाना योगकेमवहो हरि।” ॥
“अनन्यादिन्यान्तो मा ये जना पर्युपास्ते।
तेषा निर्त्यायशुक्तना योगकेम वहाम्यहम्।” ॥
“शरीरास्मार्थविभ भोगाश्वेतावानुपविकान्।
ददाति ध्यायिना निर्त्यमपवर्गादो हरि।” ॥
“वरं हृतवहुवालापदारान्त्ववस्थ्यति।
न शौ० चिन्ताविसुखजनसंवसावसब्रसम्।” ॥

“इत्यादिभिंधिनाभियोिििि लोकवैपेक्षिय सिद्धम। अतं एव हि लोकिकेश्वरामि-
गमनम्यपद्विषयथिमिति यूभ्येवोक्तम्।”

1 सधमां—क, ख, ग, घ, झ
2 अविन—क, च
3 अविचन—क, च
4 योनिहि—ष, ह, छ, ज
5 इत्यादिभिव—ष, ठ
यतु पश्चाद्वकम्—

‘प्रदोषपक्षमी यामी वेदाभ्यासेन यापैतु।
यामद्वयं शवानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते”’ || इति ||

dक्षस्त्रूति वेदाभ्या-
सास्य योगेना-
विरोध।

अत् योगासमर्थ्यस्त कच्छेषभूत स्वाध्यायः; समर्थ्य तु योग एवेति न
समानकालतुभयविधायकशास्त्राद्विरोध। विस्तरेन चाह योगमन्ये दक्ष।
तत्र चैष सार शोकः—

“सवोपाणिविनिर्दृष्टक स्पृश्च ब्रह्मणि न्यसेत्।
पुत्रशास्त्रां च योगमाणे शेषोऽन्यो अन्यत्विर्तर।” || इति ||

याज्ञवल्क्यस्त—‘वृजीहीन मनु कुल्ल्य स्त्रेंजः ब्रह्मणि न्यसेत्’। इति।
वृजीहीन वास्तवतरिहितमित्यष्। अत् स्वाध्यायः-योगमोरेकंसिन्न प्रदो-
पादिकालै तद्भग्रेैः क्रमात् प्रयोगेदपि न विरोध। ‘यज्ञक्रमता
तत्त्वविशेषात्’ इति शारीरसमर्थिपकरणेन एकाध्यात्मानुगायकालस्तेदपि
स्मु भूतस्वाध्यायादिनिरोजेनापि योगोऽन्यायं तुक्त। याम-यामार्थिविभागे
स्वाध्यायद्विं नातिदूरपूर्वन्यूनानिधिकानिधिकाविभागाद्वस्तु सत्मेदत्या
निर्बाहा इति। एवं स्मृण्यन्तराण्यपि संवादनीयानि।

अत् पश्चाद्वकम् कालेशु तैत्तिः: कर्मभिन्नवतःस्वयं नित्यनेन
पश्चाद्वकालसम्बन्धकयुक्तानिवानामे।

विधानात्, व्यास-दक्षस्त्रूतमन्याद्य भगवद्गाजनुपादे
रुपेदपि नीर्माणभगवदुपासनसिद्धे अधिश्रुतशास्त्रोक्—

1 प्रयोगेदपि—क, ख, ग, ह।
2 सप्ताहीनाि—क, ख, ग, च, ह।
कुसीदेसके बिहरन्ति सवेः
य  आशिीर्दन्तो ददत्यत्र किचित्।
पर्यङ्गिवीक्रस्तिवह ते भवन्ति
अनाशिष्ठस् विजयावाणन्ताय ॥

1 भाष्यकारःन्तेवासि—क, ख, ग, च, झ।
2 अनिपुणपरित्याग्यवाणादेशीयत्वात्—क, ख, ग, झ पुस्तकेषु न हृयते ॥
3 भेदावादत—क, ख, ग, झ।
4 जाधात—क, ख, च, छ, झ।
5 बच्चन्त्र को जोशी नामित
श्रीपाप्त्राज्ञरक्षा

"यस्य सर्वं समारंभा अनाश्रयोपन्वनास्तिस्वह।
त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च पण्डित।"

"अथ भो¹ भगवन्तं याचेत। न भो इत्याह आश्रयतत्वो
भगवान् भवति न लेवर याचेत।" इति रहम्याध्यायान्योतिधिति-
प्रकरण प्रयोजनान्तर्प्रार्थनान्योति स्वरूप्योजनान्तः पश्चात्परि
कालेव्य-विच्छेदेन भगवास्मार्गीणस्मार्गास्माश्रीकृषित्यवापरेण
यात्वायसम्बन्ध्य-यागावस्यूपयो आगामिनिश्चयमाओविशीष्टमपन्धयकालो
यापनीय इति
सिद्धम्॥

अयमुन्म सार—

पाप्त्राज्ञकालिकचंत्रमाः

d्वालम्योजनम्॥

माइल्यसूत्रवस्त्रादीनं सर्वक्षरं यथा वथू।
तथा प्रपक्ष शाखीयपतिकृष्टंपतितम्॥
यद्वयनम्भूतावस्त्रागे सर्वक्षरंधपि वा।
रक्षेयोरात्रोकाला² पतित्वतुद्विहापि न॥ इति।

काल सर्वमिहाषुपेत्य भगवत्कृष्टमार्देशिक
तपश्चकमपत्थके क्रियु वय मान्ये विमन्येमाहि।
त्यक्ता विशिष्टपापक शतसिव प्राप्तु मुद्रा मुखता-
ममार्क ददसितवेक्षितु मर्त्य हासाप्तद मा स्म शूत॥

¹ अथि भो—क, च, शा
² निरोधोपान्याय—क, ख, निरूपाश्रोपान्याया—व
द्वितीयोडिकारः

अनुपुरस्मनुस्मर्यक्यान्तर्वान्तरार्थः
न च पुत्र उद्रेता नान्तमेता च पश्चात् ।
म्बेणियाहरमानुष सुद्रमत्वानि स मत्वान् ॥
अवलं भवतुषागद्वर्ग्योस्मृयः ॥

इति श्रीङ्गतिकंक्रितबहिष्म्य सर्वत्रस्मरंस्मरस्य श्रीमद्वैद्वेदनाथम्य
वेदान्तायाःप्य कृतिपु श्रीपाराधरात्रक्षाय)

निम्नावनायास्यांप्राणायां

द्वितीयोडिकारः ॥

1 अनुपुरार्थ श्लोक एष —क, ख, ग, च, ह पुस्तकेकौ काल सर्वमिति श्लोकस्य
   पूर्व हस्यते

2 सतत्वान्—छ
॥ श्री ॥

नित्यवाच्यानाशय

नृतीयोद्विधिकार ।

$^1$अध्योपक्रम्यं नित्यकर्त्तस्यक्रमक्रम ॥
नाथयामुनपूर्णांदिस्प्रदायमरितये ॥

सर्वकर्मसाधाराकालि
भ्रव्यानि ।

अत्र यदुक्त्वं भगवद्यामुनाचार्यं श्रीमद्वैताचार्यमहे ॥

"ज्ञानी तु परमेकान्ती परायतत्वजीवन ।
तत्स्वैर्विवर्णायथमुखुखु खस्तदेक्खयी ॥
भगवद्यामुनायोगोक्षिकहनस्तुतिकर्तीने ।
हन्दाभा तदनमणमानांभुद्द्रीन्द्रियक्रियः ॥
निजकर्माणि भिक्षुनन्तं कुर्यात् प्रीत्येव कारित ।
उपाययता परित्यज्य न्यस्येहेवे तु तामभी ॥" इति ।

$^1$ स पश्चपूर्वत्वम् पश्चकालप्रयाण ।
जितप्रेतिणिणोः पवत्तो नागमुदयम् ॥

इत्यव खेल नृतीयाप्रधिकारात्मादिः ।
$^2$ सचय —कः, लः, घः, स (कम) चथ. —च
इत्य तावत् आङ्बोचात ¹ आनिशांतमनुषीमानोषूः कर्मसु ² न विमुक्तिव्यम् । समयाचारनिमााँव्याख्यावैत्तिकविशेषाकार्याकोपतित परस्याकार्यत्वम् विशेषकत्वं च सवें यथाविविधान-त्वम् । सवें च कर्मारम्भेः प्रभवच्छाद्याकार्यस्वपनकत- सम्बन्धः, 'भगवानेव' हितार्थिकं भाध्यकारनिलयोक्तं च वाचवं पापित्त्वम् । अनो च सवं 'स्वनिवांग्यत्तिकर्ममेण ममन्त्रक भगवति समप्रणीयम् ।

² न कैत्यदिवस्यानि उपासनोपायाधिकार्य-सतस्मात्वाबिषयविद्वेषसम्बन्धमिति अमित्त्वम् ³।

तथा सति तत्तत्त्वहतिभिन्नमार्शवाच्च-विद्वेषानुपास्यविजेता विषय-कल्यंक्रियाकर्मविराम-सम्बन्धान्तरसंख्यात्। प्रभृविधि चैत्य पूर्वीमित्याधिकाः, निश्चेषर्कार्यादिः च।

तत्र भाध्यकारकोक्तनिमाअनुसरणिश्च श्राहममहृद्यादिप्राप्तैः यत्कर्त्तव्य तत्महत तत्क्षित्वप्रसिद्धियमानं तत्सूभूतसहिता-स्वापार्थणं समुदायन । पूर्वमेव यथाकार विश्वासः निद्रा निविध्य प्रश्ने यासिन्या वाहमुखर्वति कयम्यान् उपक्रम ।

¹ आप्रभावतात्—क
² सवें च कर्मसु—च
³ न कैत्यदिवस्यानि उपासनोपायाधिकार्यस्वपनकत-सम्बन्धः—क, ख, ग, च, ज
⁴ मस्तव्यम्—ख, ग
⁵ केशुचित्—ग
⁶ स हु—क, ख, ग, ज
⁷ विषय—क, ख, ग, ज
धर्मसाधनेषु प्रधानतं गरीरं रक्षितं प्रवृत्ते ‘ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदमुप-वेदमथवर्णम्’ इति वर्णवेदोपवेदभूतायुवेदे् ‘ब्राह्मणो महुर्ते उत्तिष्ठजराणांजीर्णिं निरूपयन्’ इति समिधाय, अजीर्णं गुणाः समन्यागमनात् स्वायो विधयते।

इदत्र सर्पवृक्षकोटिकाणे दे ‘युक्तस्वप्नावशोधस्य’ इति गीतम्। तस्मात् सबंिष मानवेषु वायुतक्षयोपसर्गिको निद्राम्बोधकाले ‘यांत्रहय शयान्’ इत्यादिदिपिठदिष्टयत् इति विषयविवशा।

एवं प्राचमणवनिन्द्रात्मकलेल्ले सत्यस्य प्रसववीक्ष्यः भवति।

तेन पूर्वायामानुसंहितमात् करणंविशिष्टितं विचित्रमुभार्यविष्टिः। चेष्य निद्रात्मोत्तरितिमने तत्त्वादभृष्टिमुच्यति।

ब्राह्मणूपचर्यः
तत्फलं च।

‘एव चापरात्रयोगो निपपाने। व एष सत्तावालिशु
ब्राह्मणूपालिनः पूर्वायमव कर्त्तव्यलेन प्रपान्तने—

‘समुद्वायार्थरश्वव जितंप्रजा जितश्रम।
कमण्डलुभिनेनेव समाचम्ब्य नु वारिणा।
गुजळ्ये देवान् नमस्कृत्य हुपविवश्यामिनाने”॥

इत्यादिना पुतसहितानिष्ठानामेष योगकालिनिम।

नि शब्दें सर्वविद्विकारे च ऐकायतिशयसभावन्या च तद्विनि।
तत्त्वपुरुषक्षणवध्युवसाराच तत्त्वकालिविवरिषो इत्यथम।

1 पुत्रशृङ्खलः च पुत्रस्तु एव दश्यते
2 उच्च्यते इति—थ
3 अवकेक्षते—थ
4 स एव—छ
5 एष कालिनिम—ङ, ख, ग, श
निद्रान्ताचम- 
नान्दिकरू।

अतः

“वैण्वी हारायतं जोठकं च कम्पडलिम्।
यज्ञोपवीते वेदं च गुमं रौकमे च कुण्डले”॥

इत्यादिरिभिम्रम्याधुनिणिनियमक्षमण्डल्याधारणादिकं भगवबोगऽगिनोद्यनपोदितमिति ज्ञापनाय ‘कम्पडलिस्थितेनैव’ इत्यतुम्। निद्रान्तनिमित्तत्वं, ¹ 
उत्तरकम्पङ्खित्वा चात्र लक्षणाचमनम्, दुश्चन्देन स्वशास्त्रिकविशेषः तौस्य-लाभदश्याम् दक्षिणअन्वेषणाय व्यज्यते। समर्नित हि—

“सम्यगाचमनाशकावलाम्” सिद्धं सः।
पूवोचेपु निमितिचेचु दक्षिणं श्रवणं स्त्रोषि।”॥ इति।

अतः मन्त्रचतुष्कादिविद्यतिरिक्तं सर्वं सन्हितान्तरनिधानामापि साधारणम्।
अजिनासन इति “चेलिजनकुशोत्तरस्” इति गौते प्रधानांभ्रमणम्।
“ततःस्वभविमतेनैव” लवस्ते पद्यासनादिना।” इति जितासनगतन्त्र विख्याते।

अपरारात्योगः।

यच “समं कायोशिरोश्रीवं धारणू अचनं स्थिरस्” इत्यादिना 
योगाद्यापेक्षितं गैति तदपि सर्वभिषं सविशेषमुपदिश्यते।”

¹ निद्रान्तनिमित्तत्वां—क, च, घ।
² तोशामार्—क, ख, ग, च, घ।
³ शकावभावे—क, ख, ग, च, घ।
⁴ अभिमतेनैव तिष्टत्—क, ख, ग, च, घ।
⁵ समं कायोशिरोश्र्युपदिश्यते इति यावत् घ कोशाद्वित्न विस्मृतम्।
अर्नारात्रक्षा

"सम कायशिरोभीव सन्धाय सह वक्ससा।
दद्नासायागमा कार्य विलिमीलितन्तिलक्षणा॥
जिह्वातातूतल्स्या च सान्ते दशनावली।
ईश्वरोपुदोखो ध्यायो धरो वाहुक्षर्वरी॥
उद्दमध्यक्रदेरे तु हस्तो नामेरः न्यमेत्
अपरोत्तरयोगन वामदक्षिणात कमात॥
अचरं योगप्पदेन तेव सन्धायेव विक्रमम्।
सकोच्यापानतेशा तु हुपरिशालमेव हि॥
विकास्य वर्णशीतलः हार्देनालक्ष्मूर्विनं।
विषयान्तनविषिष्ट तु क्रमाचिन्ता समाहृत॥
कुष्यांदे बुधलिङ्गं तु ता च कुष्यांर्त स्वगोचरे।
समाधायास्तसनामान सह मन्त्रेष्ठत ३ कमात॥" इति।

योगेन तादात्म्यभावेन
नस्य उपपत्ति।

यस्युपरित्त्वयोगदशाय तादात्म्यभावनमुपदिस्त्वते—

"ततो जाग्यत्यद्याचाप्यनिरूढः च मन्त्रपम्।
पराक्येः शतं बुद्ध्या तदभिमेन चेतसा।
तन्नमन्त्रपार्श्वतादात्म्यस्प्तिविन्यासात्।
महिमां तु सविभासस्तदीयस्तस्य ज्ञायते।
अभ्यासाध्वतसराते तु तदैवभित्तमन्त्र।
अथ प्रदुध्यमन्त्र तु पराक्ये शतद्रुयम्।"

¹ नामावच—च, द, छ
² विकासावर्णद्वार्य—च, द, छ
³ मनै स्त्रत—क, ख
नृतीयोद्विकार

योह सोहमनेवाप्यत्र्रेत देव हि।
पञ्चमेव समम्यासान्ततिग्रहितस्चास्य।
तत्त्वाभावेष तेनेव तथा कालेन जाते।
अनेन कमयोगेन जप्यानान्वितेन तु॥

निखिलं चाप्येश्चकुर्म्यन्त्रश्रवं पुरोदितस्॥
यावन्दभाति भेगवानु स्थाने पूर्वककल्पणा॥
प्रलीनमूलस्यकृत्यन्त्रश्चेतसा निधि।
चिदानन्दन्यन शान्तोद्वयनोपयो नानाकुल॥

समाधायसमस्मातमां तत्र स्थवरा ज्ञक्तियाम॥
ध्यात्म्यायाविभागेन ध्यात्मनत्तत्त्र व्रजेत॥

यदा सवेयञ्जुष्के समाधी लभते स्थितिम॥
अभ्यासप्रभुखोगी ब्रह्म सम्प्रदेते तदा॥”

अत्र न म्वृहैक्यादिक विविक्षितम्॥ शरीर-शरीरिणोज्जवलस्स्त्रम्यरमास्त्रो शारीरकसमस्थितकारोणाविहृद्यस्य, अस्तुपश्चल्क्षणादोषस्य, अरोपकाशापानुभुणस्य, अनुकृतत्तक्षमालिनिः, ‘तस्तथवादाशुपश्चितस् खं एवेति साधव।’

इत्युपवहिःश्चपुरुस्थितम् ओविन्नेतरेश्चत्विषितस्य अवस्थितेश्चति काशकृत्तैं इति सृज्ञतिस्य, पूर्वाप्रसन्नसहितान्तराशुपश्चितस्य सिद्धाश्चत्विषितताः।’

ध्यात्म्येवायाविभागे’ इत्यादिना च निरंकल्पसमाध्यवनषोच्चये।।

‘ब्रह्म सम्प्रदेते तदा’ इति च परमसाम्यस्वप्नक्लमतिपादनम्।

उत्त्र च श्रीन्व स्वभवतीषयादिवाक्यान्तिकः भाव्यकारे—”प्रकारकेषये च तत्त्वववहारो मुर्ग्य एव, यथा सेयं गौरिति” इति।

अन्यथा “निरल्लम् परम साम्यसम्पीति”

1 निखिल वापिः—क, ख, गा।
2 (तत्त्वाश्रेष्ठ साधव) —व।
3 इत्युपवहिःश्च—व।
“मम साधन्यमागाता ” इति शुभत्रित्विभ्या विरोच | तथा च शृवण्टलम्—
“यथोद्दर शुद्धे शुद्धमासिलक तात्प्रेक् भवति एव मुनोविविजानं आल्मा भवति 
गौतम्” इति | साम्य च स पूर्वेति व्यपदेश शृवण्टल दृश्यन्—“वैष्णवं 
बाममालमभीत स्पर्शमानो विप्रुवे भूतवा इमानु लोकानामित्वति” इति |
एवं च निति1 महिमा तु सत्प्रकििमत्कीर्मणस्य जावे | इत्यादि बामकर्णिकमन्यम्याममायस्य भवति | शारीरिके च फल्पादेः 
मुच्यमाखरं मुख्यविभूतम्मकम्य गुणाधिकविशिष्ट्यु जगद्धान्यापाण्यात्तिनिर्मिक 
भोगमात्रमाम्य च सूत्रितम्—
‘जगद्धान्यापाण्यार्वं प्रकरणादसनितिहितवाच’ , ‘भोगमात्रमायलिङ्गाच’ इति |
अत उपायदाया फल्दशाया च विशिष्टेऽयादुरुपाधारनेवञ्च विभक्तिम् |

denu लान्छन्यासाधनन्तर ‘मुद्रा वर्मा ॥ स्मरेरूवं देवोहिमिति 
भावेत्’ इति समारामनार्मभर्मोपस्यिणू | निर्बृह । ‘वर्मा मूलाविका 
सुदृ देवोहिमिति भावेत्’ ॥ इत्यादिदसहितांत्स्म्यान्यात् तुल्यन्याया ।
अत्र च “मनो ब्रह्मोपासीत” इत्यादित्ववेत्तिकरणादिवांशत् दृष्टिचित्तिव 
सुपध्याम् | अत एव ति तथाविवभावनयायनन्तर योग्यतापाठनमात्र—

“न्यायमेन देवमन्त्राणा देवतादास्यभावनात् ।
अपाक्क्कातिकरणात् पूजामहति साधक ” ॥ इति |

अन्यथा—

“देवतारूपमात्रामचंदर्वर्षकै ।
पूर्वासास्थिकैमोऽस्म्यात्मव नारायण हुदि” ॥

1 एव सति—व
2 स्मरेरूवायन—क, ख, ग, घ, झ
3 समारामनार्मघोपस्यिणू—ह, छ
4 इति समारामन इत्यार्थम् भावेत् इत्यं—क, ख, ग, घ, झ कोशेऽय विमुक्तम्.
उत्तीयोजिकार

दति नमनत्तरकृतेऽर्थ तथा समच्छन्। न हि व्युण्ड्याय्यात्मकवायना हुदि पुनरायणयायायमिति किचिदू सातु। न च देशव्रूच्यो पर्वतमानस्य स्वरूपक्षेत्रमानवं यथा निर्माणित । अतो दश्यिभिविभिष्कृतः स्वीकार्य। यद्यान्तरे संवभवति श्रृंगिविविष्का च न युक्ता। अतत्सत्त्वादर्थतया ताद्वन्यायदिभिः सवानुव्रतत्तदद्धयपदेश। तदंभियाण्य च मनवयायायादिः व्रत्ति भाष्यकार।

योगो च।

योगस्वरूपे शांतिद्वयस्मृति श्रीकृष्णयुनिष्ठ।

उत्तरं च विक्रीणि सार्थवे नित्यं समुद्रान्ति श्रीकृष्णणुपिन्निम्ब स्वरूपक्ष्यायादिकुरूपेदिकवर्धम्—

“चेतनस्त्वेव प्रेति मतियों केवला किया।
काल्यतिति मतिमहे वेदार्थार्थवुद्विजे।
स एव प्रीति श्रीपाठ्यात्राहस्यानुगे न ने।” || इति।

एव यथावादनुदित्योगस्य श्रान्तिसमावानाय वाहस्यहृतातु पुनरंभी

योगस्वरूपे प्रद्यानी

विश्रामन्युक्ता।

“तत्। श्रमजय कुर्वस्त्वक्ष्याय ध्यानांसे कमाल।
समसातृत श्यानम् कालं रात्रिक्षयावधि।” || इति।

वाहस्यहृते विशेषकर्तेयास्त्व्य। हरि-कीर्तेन च।

तत्रौं वाहस्यहृतप्रस्तुतिविगीतकर्तेऽपि। दीर्घमात्र दश्यतम्—

1 योगो च इत्येव लक्ष्यं पात। योगस्क इति चेति शारीयान। द्युष्टता च शांतिद्वयस्मुतेप्रायत्। तत्रसंस्थायायायामिति योग प्रकृतीत। इति वचन पूविस्तिकरो (५९-पुटे)
2 समास्ते शाकांच्चर्य—च, समास्ते शाकांतथा च, च, च।
3 अत—क, ख, ग, च, च।
4 कर्त्यां—क, झ
श्रीपाष्ठारात्रकश्चा

"श्राहेश्च मुहूर्ते संप्रात उत्साह शयनात। खाल्वार्थ्ये जगत्वत्रें समिदाहानमात्रेत्"।

इत्यदिना। तदिव संहितान्तरेषु विस्तृतम। अर्थ हरिषङ्गहरिषङ्गिति मूहु संकीर्तयतन् हरिमेव चिनत्यवृत्तिणेहै। अर्थ हरिषङ्गदन्तान्तरेषु सत्संवह्य इति श्रीमद्बृहस्पतिमिनिमनित्यक्रस्यन्त्रेषु। निवद्धम। इति। हरिषङ्गदृष्ट्वर्क-भगवदनुस्मरण श्रीविष्णुवर्में भगवता शौक्तेनकोलम–

"उत्तिष्ठितन्त्र इति वाजप्तितन्त्र केशवम्।
भुजाधिन्न्त्र गोविन्द म्याधितन्त्र मख्यम्।"।

सर्वकर्मार्पम् भवसानि क हरिसंस्मरण नेतैव स्वक्रियाजनेन पुक्कम्–‘हरिमेव स्वरूपित यथा पुरावर्प्रेतु च’ हरिः। स च नित्राणन्तरसनस्मरणेव हरिः।

‘तरं नारायणेव हरिः कृपास्तत्तवेव च’ हरिः धर्मदेवतालमज्जेन्त्र। वर्ष-माणेनुभगवदवतारेषु तृतीय इति सम्प्रदाय, गजेन्द्रमोक्षक्रेव।

"श्राहेश्च मुहूर्ते ऊक्ति सर्वथा ताक्षेमार्थस्तु धावानु।
व्याधुर्णू मायल्यमृहापवसनपरिकरे मेघगम्भीरघोष।
आदिकाण्डो रथाङ्ग शरसोदिक्य शाख्चस्य सलिते।
हस्तै कौमोदकम्यथवल्ह हरिसांवहस्सा सहते।"।

सत्तु तमोमयाह्मोदत्तस्वार्थति गजेन्द्रमोक्षक भूखुसिल्प्यवेददुर्मिवार।
तमोभास्तक्तरुजालमोक्षकलेनानुसहित्ये। तमाधिकृत्रेव नौराणिकोपत्त्वत्सव श्रामस्तु एवं पर्यवेक्षनस्य प्रथमोदत्तक्रेव। तत्त्वोऽऽश्रुतोऽऽ हरिर्मिलेन भगवान्माणिद्व।

1 निम्मकस्माऽःः–क, ख, म, च, य
2 धर्मदेवतालमज्जेन्–क, य
"शोकत्वमिदु पुष्प प्रातः स्वाय यो पतेत्।
शोकत्वमुसादृश्यमेव द्वाराद्वामपद हरिर्।
"" पाप-तद्विपाकः सर्वमनिष्ठ हरतीतिः हरिश्रव्द।
"
श्रेयमिन्द्रेऽद्व मय वस्त्रणेव च।
प्रसब्ध हरते यस्मात् तत्मादारितीति।"

इत्यादिभिस्तस्याय निखलजजगुदय-विभव-ख्यलीलस्य निरंकुशस्वात्तत्त्व-य
चानुसन्ध्याय्।

एवमुख्याय निद्रान्त्नाशमनं मुख्य वंश्यानांस्पृश्रूढः वा तत्तानी
शवय विवाद तस्मिनेव जायन समासीन प्रतिसाहित्ययोगो योगशास्तरोकते यत्
मानव्यातिरेकक्षम्यवशीकरणाये कंभभाविनः सन्दी
निवेद्यानुभावाय।

चतुष्येण द्वितीयार्षारिप्यतिरक्तस्तादान्यायेन भूत-
भाविदशीविखियमपरामर्श्च इतातुतत्त्ववेश्वरं च नियन्त्रित्र समाहितो-
दत्तकार्थ्यमन्त्र काल निर्धषकमवलोक्य निवेंद्र च परं गच्छेत।
निवेंद्र-
पकाराय विविधामत्तसंहिताविखियेपद्यसुभाष्येया।
तदिद सम्धीतं नारायण-

""श्राब्दो मूलं सच्चर्थो हरिश्रितिः खुबन।
उत्थाय शयने तत्र समासीन समाहित।
व्यर्थ वैक्षण्ड गत कालं निर्दिष्टिः हयं परम।"

इति।

विस्तरिषेद्वृत्तं चैत्रद्विपाकः श्रीर।

""श्राब्दो मूलं संप्रसे निन्दा द्वैता प्रस्तर्थी।
हरिश्रितिः हयर्ध्रेष्णव पुमान।"

1 पाप-तद्विपाकः—क, पाप-तद्विपाकः—ड, च, म।
2 हरसब्धर—क, ख, ग, घ, च, झ।
उत्थाय शयने तस्मिनासीनो नियतेनिद्रयः।
त्वसन्निविच्छिन्नहृद्यो व्यथे वीक्ष्य गतं वथ
""।

इत्यादिमि, 'दुस्तरा दुर्दशामेता कथयिष्यामि कस्य वा' इत्यन्ते-रधिकविशे छोकै। यथापि सुमुखो 'परीक्ष्य लोकानू कर्मचित्तानु ब्राह्मणो निवेदयसायाचारस्यकुत क्रनेन। तद्विज्ञानार्थ स गुरुस्वामिभिगच्छेन।'
इति प्राथमिकसुरूपसतिकालात पूर्वमेव तृणीकलहसिर्ययगमिभिभोग परि-पूर्णो निवेद संबंधतः, तथापि विषमचिपाकविषेकगुणत्रयाध्यध्यभूतस्यकुतिसबबदत्त्यत्य सम्भवितबिषयपरिवादितोपरिहाराय तथाविध एव निवेदो-अनुबंधितो। अग्यित चास्य नित्यानुवृत्तायतब्रमणानीतिवादिगुणपरिवेष्टे—
'जनममृत्युजन्त्राओतिहिमुन्तोदितर्धकश्चम्।' इति। अत सिद्धोपाध्यापि परादकुश-परकाळाद्वीनानिमित्त भगवदनुभवविच्छेदकत्यत्यात हेयतमरस्तमोमय-निद्रादिष्टिकृत्वम्पवानुत्पत्तिविद्धोतिं भास्यायतं सांसारिकप्रथममय अहर्षस्तु-चितावसरे प्रवेदक कर्त्तय एव।

एव सति विवेकविमोकादिसमकायतमभूतातनावसादविरुद्धावसाद-सार्विककृत्य-वल्मिकभम्। यान्तरसुच्यते—

""इति नित्याव तदनु धृतिमालमय सात्त्किनी।
विधूय चेम निवेद सर्वकार्यवादादम्।""।

इत्यादिनिमि गतजलसेवकवनाभिशचत्यात्यानुतप्रमाणपपूर्वकं सात्त्किकृत्य-वल्मिकनामशास्त्रकार्यस्यकृत्यानिधयः। सात्त्किकृतिसबूत चैव।

भगवता गीतम्—

1 चैव—क,ख,ग,ड,च,छ,श
“धृत्या यथा धारयते मन प्राणनिर्द्रियकिया।
योगेनाल्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्तिकी।” || इति।

सारिवकृत्तिप्रकारः

म च निश्चयप्रकारः गवं तत्कालोचितकर्तेव्यविभिन्न सम्बृहि-त

इति ऊँचे मह ताविभावजीव श्रीय श्रीय।
पद्योर्चन कथौ यतमान समाहित॥
अभिगच्छन् हरि प्रातः पश्चातव्यापि चार्जयन्॥
अर्चयध तलो देवं ततो मन्नानं जपचपि॥
भ्यायिपि परं देवं कालेँग्रें पञ्चकु।
वर्तमान सदा चैव पाद्यकारिकवर्णा॥
स्वाजितोष्णपुष्पावै शुभे शक्तियूर्गत॥
आराधयन् हरि भक्त्या गमविध्यासि वासरान्।” || इति।

अतः इति ऊँचे। ‘याबजीवम्’ ‘सदा’ इत्यादय शाब्दा केल्य-प्रारस्मदिवमेव तवत स्वरसवाहिन। उच्चरतिरथिधमवपि निरंपाधिक-केल्योष्णवसिद्धवर्थ निबेदिविषयवयानुवर्त्तेवमानना भगवदसकिरिष्ठिहिनामान्तरणाः, अष्टादशचंदा-पद्हुष्टवलिःशवव्यव्यपेदेवमा दोषविज्ञणाः। नि नेर्षनिर्फल्क्षणवविश्लेषणार्थ प्रायस्स्तापाहारकवल्लर्वविषयेन्निद्रियाविद-मूलसारविलिपकर्कक्ष्यविच्छेदपरिवर्तार्थ चेदशास्त्रम प्रवर्तमालि। तथासुर्बर्त्तेन कार्यमेव। अतएव नारायणसुनिश्चिति—

1 प्रक्ष्यतो—क, ख, ग, च, घ कोशें नामित
2 मूलभूतातिक—घ, ड, च
3 इदस्त्राध्यप्रक्ष्यनानाथ—क, ख, ग, च, घ, इदप्रधाय प्रवर्तमाल्य उपवेश—घ
"भगवचरणामभोजपरिच्छथारिविधिकर्मम्।
कान्तिमिनरुष्ट्र नित्यं समभिषम्हेः।"

इति नित्यकर्त्तव्यं प्रकर्मं उक्तम्—

'व्यङ्ग वीक्ष्य गतं कालं निरविलाहितं परम्।'
आराधयेः ध्यायेःं भजेःं पुरुषोत्तमस्।
कीर्तियेः नमस्येः चिन्तयेःमनारतम्।
व्रजेः शरणं चेति निधित्यं मनसा स्वयं।"

अतःं 'गमयन्यप्राची वासरावः' द्यनयेसं प्रकटस्वप्रसेभावतिनि
पाण्डकालिकंधर्मोण्ष प्रकारान्तरे काल्याणमङ्गलक्षणमिति अच्छंद्रकैक्यस्य
स्वयंप्रयोजनम्व व्यज्यने। तदेव हि कपिलेर नारायणमुनिभि—

"कि कि न साध्यं भगवदस्य स्वदानपरस्यरैं।
बैणनाना विशेषेन स्वयमेतद्य प्रयोजनम्।"

यदृच्च धर्मार्थिं चित्तनं तदुपवयशुभोक्तायक्रेणचित्तनं च सम्यते, तत्र
कैक्यंरूपं धर्मं तद्भेषणोदयः ।
यथोऽरुपमुपायविवेकार्थिं कायक्रेणचित्तनम्।
तत्र "न पूर्वं ध्यानं विन्दिनापराधानं नक्षत्रं यथाशक्ति
धर्मार्थिमाहे तेषुव धमोत्तर स्वात्।" इत्यादिभिर्गोतमायुक्तः
कामोपायिक्षरूप्यशोधिपि 'धर्मार्थिर्भवं भूतेषु कामोपायिक्षरूपं भर्तर्भवं
इत्सकसतन्त्रासोत्तवादिमाधृतेशालीकामविषयतया गृहस्थायं कैक्यंरूपं
निप्लिभ्यते।

¹ तत्र—क, च, श्रा
² कैक्यरूपमृशस्तिपूस्त—घ, ह, छ
कामोपायिक—क, ख, ग, श्रा
तद्योगोधिकारः

तद्योगोधिकारः

रत्नोदधिकारः

विष्णु-निर्विष्णुकैक्यसिद्धिश्रेयस्य/सर्वनाशनस्वामिकैक्य-महानन्दलाभ

उयने गोविन्दे नुणा संकल्पिनवार्थे।' इति कथ महिष्य-तीति भयात् अनन्तं प्रतिवन्धकनिवृत्ति प्राप्ते॥

"गूँतुक्रियाविरोधीति प्राचीनान्यत्रमानि मे।
कर्मण्यन्तर्नात्मक्रेवपल्लवनादीन्यत्रचिन्तयि।।
स्नेहः कृपया तेषो विनाश्यस्माननोग्यानं।
प्रसादविरुद्धं संप्रायं मन्त्रमेत्ततुर्विदेयं।।।
इति श्रीसात्तार्थकथितप्रकरणं भगवतसादादेव्यो भविष्यती तत्सिद्धार्थकथितमपि प्रथम हरेरव ध्यानसुन्धनेः—“इति संप्रार्थं तत्सिद्धव्रै संभवेत् प्रथम हरि।” इत्यादिना।

अत्र गुरुपर्याप्तपरिपूर्वकमिद्व्यान विवक्षितम्। “गुरुन् प्रपच प्रथम तदुत्त्व ततो हरि।” इति तस्मिनवर्गं नित्यान्तरके।
उक्त च श्रीसात्त्विने अपराजत्योगारम्भ—“गुरुन् देव नमस्कृत्य ध्रुप-विध्याचिनासनै।” इति। सर्वत्र शास्त्रीयकर्मारम्भं भगवत्यंयंन्तुरुप-पद्धतिपद्धन निशेषसाय स्वभिसं। उक्त च रहस्यान्ब्याभ्रह्मण—“स चाचार्यंशो जैती स्वभिसं। आचार्यमणिमल्लकितयाभ्रवत्” इति।
देव-गुरुभक्तिरेव सर्वत्रसपनिशिकाश्रकारणमतिः कठबलथा श्रूणेः—“यथा देवे परा भक्तिरेव देवे तथा मुरी। तस्यैते कथिता बांसी प्रकाशने महात्मन्” इति। "स्वर्ये चापस्नवाचिनि—“देवभिाचार्यमुपासीत्” इति।

पवमनोत्तरसिद्धै गुरुपर्याप्तपूर्वेक भगवत्नं प्रपच भगवचार्थ-योगान्तर्गतम्।
तदुत्त्ववहणसिद्धगद्यस्तादादिशु विप्रकृतिशक्तिध्यानं यथा-व्रम समाध्याचामुसतिष्ठत्।
गुणोपसंर्गारकोद्वतन्यायेनः
ध्रुपमादिशु साधारणसमाधागण च सर्वत्तकमहितादिविशेषणानुसारेणाव-गन्तन्यम्।

पवम परिपूर्णं भगवत्मनुसन्धयाः ततो वासुदेवादिव्यूहनामचतुः
सम्भव ध्युहादि
प्रमसम्, केशवादिव्यूहंतरसमानम्, मत्यादिविद्वाचाल-नामस्तीलतम्।
र्य नामानि। अन्यान्यप्रभिःगामानि प्रथमभृतानि स्तोत्र-निबद्धानि देववाचिनामानि च प्रहशेजनकोशोऽच गद्येऽ संकीर्तितेऽद्। तत्त्वार्—

1 उक च——क, ख, ग, च, ज
चोरित समुचित भगवन्मन्त्र जपेत । वेदाभ्यासं च ॥ यथाविवधागरेत् । तत्रः वासुदेवादिकादिकपर्यः संकीर्णते प्रणवपूर्वकमन्त्रात्मक पारसेष्ठे शोकम्—

"सपनुद भ्रमात सु उस्वाय शने स्थित।
नासा संकीर्ण सुदार घोडशाना प्रयवत।
ओ नमः वासुदेवाय नम भाष्यणाय ने।
प्रवाहाय नमस्तेष्टु अनिरूढाय ते न नम।
कमशश केशवादीना याव्हामोदरः द्विजः।
नमो नम केशवाय नमो नारायणाय च।
माधवाय नमायेभ गोविन्दाय नमस्तत।
विष्णुवेश नमस्तुयो नमस्ते मधुसूदन।
नमक्षिद्रिकमयाय वामनाय नमस्तत।
श्रीधराय नमाय दशव्यकशाय ते नम।
नमस्ते पद्माभाय नमो दामोदराय च।
दिव्यानामवताराण देशानामथ दशनम्।
एकश्रीगादिकाना तु विहितं कमश प्रभो।
नमस्ते मीनरूपाय क्रमाय नमस्तत।
नमोज्याविरागहाय नारसिहाय ते नम।
नमो वामनरूपाय नमो रामचन्द्राय च।
कुठारज्याहुराकाय नम क्रष्णाय वेधसे।
कलिकन् विष्णो नमस्तेष्टु सर्व सप्रणां द्विज॥

1 तत्काल्यौथितं भगवन्मन्त्र वेदाभ्यासं च—क।
काळोधितं समुचितं भगवन्मन्त्रप्रेषकाह्यासं च—ख, ग।
तत्काल्यौथितं समुचितं भगवन्मन्त्रप्रेषकाह्यासं च—च, छ।
तत्कालके चोरितं—ड, छ।

2 द्विजं—क, ख, ग, च, छ।
सृष्टिहरूत्रक्रमः

यथास्थितकमेवेष स्वस्यते तत् हरस्विवः।
नमस्तुम्भरा भ्रमाति तु योगान्ते तु दिनक्षयः॥
अन्धेरीन्द्राति ते�增设स्थूलनक्षनः तु॥
स्तोत्राणि चाथ्य मन्न्त्राणि२ उद्दीयन्यानि वे तत् ‘’॥ इति।

एव च सम्प्रहीत वंज्ञिवंश्चेरे—

‘‘तियस्त्िनिष्ठित कर्म तत्सामान्यन्तुकर्तित्वेवः।
चतुःसिवसुदीवविधैःमभः सह सन्तः॥
जपेत् द्वादशमाणि केशवःदीनि चौङ्गरात।
दशावतारानामानि मस्यकृंडाल्पकान्यायिः।
जपनुतः यायान्नाभिश्च्यन् सवा हरिश्’’॥ इति।

एवमुच्छेत्तरुणां भृणवतामपि मकल्लुतरितहारिण्यां हरस्वकेरिते्नन्
सन्ध्याभूव्याकालः कर्त्तस्थकः । सन्ध्यामाणस सन्ध्यायामासबलायाय सन्धानुत्त्वेन सवेषा
मन्न्त्रेति परिक्षितात्म प्रवत्ततयुपायमितु जिगामियुः।

‘‘हरि हरि ह्रुवस्तत्त्ववत्ताय भुवि किन्यमेत्।
नम क्षितिधरायोक्ता वाम पाद महामाने’’॥

इति पारस्तेश्वरायटिष्ठैन् नम पूर्वेण क्षितिधरायिणि मन्न्त्रेण महाबराहः

¹ सृष्टिहरू—द, छ
² मन्न्त्राणि इति नपुसकान्तत्वनेव सवेषा कोशोधु प्रयथि
³ उस्मेष्वरेण—च
⁴ हुक्तहारिणा—व
⁵ हरि हरि इति धस्त्िोस्याने ‘हरि ह्रुवस्तत्त्ववत्ताय’ इति क, च, छ, कोशधु प्रयथि
ततो भूधरमन्त्रेण वामपादं भूमो बिनयपेतु। ततो भूधरमन्त्रेण वामपादं भूमि।  

"प्रथिवी प्रियदतेति कौंतेय च पिन्धो त्रहाण्यदेवेति कौंतेयसः अनवसादेहुः स्वर्ये।"

विष्णु त्रहाण्यदेवेति। कौंतेयसः सवर्षेहि।" इति।

तत पदक्षमानू कुर्बन्ति किर्म्यकरणमन्त्रेण पदेदिन्द्रियाधिकैवत त्रिपितम किर्म्य 'थायेत्। 'काने विष्णु वले हरिसः' इति पदबिक्षेपे विष्णु-रुह-येतोरे कदनस्वाभास च तदनुविनास्य एततुः। विष्णु-रुह-येतोरे कदनस्वाभास।

इति सन्यास्वकालहर्क्षेत्रिकम्॥

तत्स्वाभिषेकितवक्षालिकं द्राक्षर्यार्थ खानोपरीक रस समाहत्य तमसिरोहिंदुध्दजन्व-यपलयांग्यार्थं निर्माणमार्गं सतात्येत्। यथौक पारमेष्ठे-"वहिनिमग्मार्गं तु सतात्" इत्यादि। खानायं निर्माणं केशवव्यासं च।

ततो गुहाकिर्म्यचन्द्र्यं केशवमन्द्यायेत्। 'ब्रह्मदिन्तय केशवम्' इति स्वर्गातृ। केशवक्षाल अश्वो यो रक्षशीते, 'यदादित्यगत तेजः' इत्यादुक्षालवह काव्यन्वयने, तदनुविन केशव।

गच्छ्तो मार्गदिक्ष्चारात्म्यं दिद्मोहावान्तरमोनिरास्थेम्,

"क इति गृहाणो नाम ईश्वरं सर्वंदेहिनाम्।\

आवा तावाऽं समृतौं तस्मात् केशवनामवाच।"

1 कौंतेयसः इत्यार्थम् त्रहाण्यदेवेति। इति यावत् क, य, ग, व कोशेषु बिपक्षम्।
अपाख्यातानि

इति ॠष्ण-रूपोपलक्षितविभुविख्यशिरकाहेतुत्तात्, केशिवधोपपलक्षितसर्वंदुःधनं-स्वमात्वज्ज असहायदशसाहाययार्थ तदा तच्छिन्ननम्।

तत् स्वाध्रमादिभ्यो बहि नैऽक्ष्या दिशि द्विश्रेण्यात्मप्रिमिता समतिक्रमः, शुद्धेश्व लिङ्कित्वानोपकरणं यथोक्तिनिहंतिविमूलविसर्जनं विनियमितक्रमः कुलवा, स्वर्णाश्रमवाच्याचः नुराणाहार्यार्थमृत्संक्षरणः-शौचविभिष्ट। परिमणादिनियमवदन्तंपश्चक्रकरम् अर्थं पादार्थितशौच कुर्यात्। अत्र मूत्र-पुरीश्योकस्य प्रत्यक्ति तस्यवेच शुद्ध। क्रमेणोभवत्रूतो यथाक्रमः। युगयस्त्रूतों पुरीशुद्धिः प्रथममिति निपपर्य।

तत्र पाश्रयः—‘‘उपवीत करण्डजः निधाय च तृषादिना’’ इत्यादिना विन्यमविसर्जनप्रकारमुक्तवा ‘‘अनन्तरभेद शौचविभिन्नः।

“दक्षिणेतरहस्यं गृहोत्सवं मेहन तत्त।

दक्षिणं मृत्तिका हस्तं समुत्थाय जलागयम्॥

प्रागुर्दीपवामुद्रोंया वा गतवा शौच समाचरेत।

मृत्तिकामित्रांवशिष्यं श्रव्यमिहः मेहनम्॥

अन्तरा चान्तरा वाम कर प्रक्षाल्य वारिमिथ।

तन्मात्रास्वीकृतने द्वारे करो द्राश्वसस्य।

सहोष्ठ्यं च करो जबे करं चोरुं च वारिमिथ।

प्रत्येक मृत्तिकामत्राचुत्तेकृं विशोधयेत्”॥ इति।

1 साहाययार्थं च इति चेत सम्यक्।

2 निपपर्य—च, ड, छ।

3 तृतीय पापे—क, ख, ग, च, झ।

4 अनन्तरभेद—क, च, झ।
पितामहस्त्र सनन्कुमाराय एवः
"
तत्र पुर्व समुद्राय प्राचीनमेवपनानिध्यमेत्।
उद्गोची गायुदीपी वा शौचचारक्षमा दिशम्।
यन्नेव वशस्तु तृतैवा शौचमाचरेत्।" इति।

स्मरन्ति स देरावदिभिः शौचम्
"
देशं काळ तथा ज्ञानं द्रव्य द्रव्यप्रथोजनम्।
उपपतिमवस्था च ज्ञात्वा शौच समाचेरेत्।" इति।

विवादिमेवेदेनापि शौचतारस्म्यं स्मर्यन्—
"
अधि यच्छोचमुद्धिं निश्चयं तु ततो भवेत्।
पथिः पादस्मत पोलो यथाशक्यतः चर्य तु॥" इति।

पारमेके उ प्राचुदाविद्वकलमेवेदेनापि मूलस्म्यामेवदादिकृतम्।
"
अम्बापतीथे शौचोपर्यंत्रस्यिष्युद्धैर्जैते॥
गन्धरूपस्यकर सौच कुर्याद्वितन्नित्॥
तिरो तिरी गुर्जो देवः एक्कैकान्तरस्तितिका॥
पश्च वामको देवाविश्वः पाण्योबिंदुर्वः॥
मूलोत्फे गुडीरेशा पूर्वस्यायणन्तरम्॥
अर्थमृत्तिमात्र तु प्रथम अस्तित्वम्॥
द्वितीया च तृतीया च तद्धृतं परिवर्तिता॥
विदालयद्वात्र तु तद्धृतं परिवर्तिता॥

1 शौचाय—च, द, छ, शौचाय—क, ख, ग, झ
2 तद्धृतं—ख, ग, घ, ठ, छ.
पञ्चापाने सृतिका स्युस्तबैवानात्मसृतिकां ।
दश बामकृे देशा: ससत तुम्भवस्तयो ॥
पादाभ्या तिस्मभि शुद्धिज्यागुजुद्धिधि पञ्चभि ।
निशोज्येतो विम १ कठ्या व तस्सृतिका ॥
स्वदेहन्मेदृदोषशा वाह्यकर्ममदान्यो ।
भक्ताना श्रोत्रियाणा च वर्पिभेव निर्दृपितम् ॥
प्राप्तुकुचाचु वै तम्मादेक्षुद्धचण्डनोदनम् ।
शर्दुलीम्बमन्नेषु निय वार्यं क्रियापौरे ॥
"गतम्मादिपि चैवेका परिदः" तु सृतिका ।
हेमत्तजित्मेऽरिमेऽ ४ श्रोत्रिये सयमस्थिते ॥
पथि शौच प्रकरत्वे देशकालानुरूपति ।
गन्धेयपमपाध्यैवं । मन एऽया विशुद्धवति ॥
विहिता पाद्वौके तु विपर्यदसमिता ।
मुद्धचुज्ञिजेन्द्राणा त्रिभिर्का कमाचत ॥
वर्णां शुद्धिनिघाना कटिसौते तथैव हि ।
ससत ससत उभाभ्या तु कराभ्या त्रितय पुन ॥
सवेशामेव सामान्य पाणिशौचमुदाहतम् ।
अन्त्यजुजात कहुता भुजयम् विज्ञेतम ॥
चतुर्यां मणिभन्दस्थ तोय कहुता सुरिमर्मम् ॥

१ विम—च, ड, छ
२ एक्समात्—क, ख, ग, च, झ
३ परिपाल्या—च कोशाबल्यत
४ विम—च, ड, छ
५ अपाश्वेय—क, ख, ग, च, झ
नृत्योढ़िकारः

बुद्धवैरविनिर्यङ्के पिवेदित्रो हुवा तत ॥
एकैका हास्येन्मात्रा वर्णन्यमनुक्रमातू ।
पाणिना क्षालितेनैव पुनराचारमेवहूँ ॥” इति ॥

आचमनप्रकाराध्य बुधा धर्मशास्त्रेऽभगवस्तास्वेतु च प्रतीपा-
श्राचमन • दिताऽऽ तत्र स्वसूत्रोक्तमन्य्यद्रा यथास्क्यधिगमेन-
दन्तभावन च । माचमन कुर्मात । आचमनोऽक्तन्त्वं च पारमेश्वरे
न्तथावन-मुखशोभनप्रकार उक्त —

“गव प्रशाल्य विद्विदाचमय प्रयत गुचि ।
प्राङ्कःसुखोददुःखो वापि उपविष्यासं तत ॥
अकोविविषपर्मैः कार्येदुन्ताभवनम् ।
प्रात्तृवचा च महब्रं कष्यकुड़ुतिककु म् ॥
भक्षयेन्तकाछं च दन्तमासात्यवाधन ।
द्वादशास्त्रुग्रहं तु वक्रानन्तिस्विविजितम् ॥
पयोभि सह तर्जन्या प्रहानु द्वादशस्त्रया ।
काष्ठाषो मे तु रोगे वा कर्तव्यं दन्ताभवनम् ॥
वेदादशास्त्रेऽध्रीवेंद्रतु वक्रानन्तिस्विवजिते ।
हेमाद्रिनिप्पत्वापि कुशदर्मादिभित्तिथा ॥
जिह्वानिर्भेन चैव गण्द्रघुस्ताभवनम् ।
कुर्मात्माचमनं विम ॥ गुचिना” सहितेन च ”॥ इति ॥

¹ यथाधिगम—क, ख, ग, च, छ
² विम—व
³ गुचिन—व, द, छ
अत्र अकांदिमिरितुक तत्रेव विन्द्वम्—

"अर्कन्योपथस्वदिरिकार्तकाकुभादिकम्।
शरजोत्स्वराध्यवंशकुर्मस्वर्गवान्॥
आद्रायुस्विन्मणार्मणजुन धातकी शामी।
अन्यानि च पवित्राणं नेपु सम्पलमहेन्द्रू।" || इति ||

अत्रामुक्षीवस्यापि काण्यम् भक्षणोपि भक्षणविदाचन्ताचमनादिविधायधि।
पाणेक्षेपं दन्तधावनमुक्षम्—

"आचम्य आद्रावो भृत्वा दन्तधावनमार्जितं।
नम्मोत्तर्वाध्यवंशस्वरामार्जितं धातकी।
पलाषेनसुदिरश्चार्जांकणं धावते।
दन्तार्जनमुवितानंकावं चाम्भोरहस्य।
दन्तधावनकाँ च द्रादशार्णसुवल्मायतम्।
शार्णसुवल्म तथा मानमधार्णसुवल्मायतम्।
ब्राह्मणश्चर्विशिष्या कमेणैतुदाह्तं।" || इति ||

अत्र सर्वेऽप्रतिशिराः वर्जयं सर्वेऽप्रतिपितरपादानं च, कौचिन्देहिताना कौचिच प्रतिशिराः गत्यभावे भ्रमणिनि निपक्षै। एव सर्वेऽप्रतिब्रम्यम्।

यथोक्तक्षण्य च दन्तकाँ च समन्त्रक गृहि वा 'आयुबेलस्वः' इत्यादिक्षां न मार्त्यस्व प्राप्तक्षण्य्येन प्रथममम्बरतो दन्तधावन कर्यतु। काण्याला—

1 धातकी शामी इति पद्धतयमपि प्रथमान्तत्तबेघैः सर्वेऽपं कवितेऽपं रचयते।
2 सर्वप्रतिशिराः—च, द, छ।
3 सर्वविहिताना—च, द, छ।
भारतशास्त्रतत्तात्त्विक स्नेहेश्वर तेषाप्रभावे द्राक्षशास्त्रं खूप स्नेहादि ।
उक्त चैव नारायणमुनिभि—

"तीर्थ सशोध्य सक्षाल्य पादावाचत्व वाचतः ।
तृणेऽवा शास्त्रसिद्धांतार्किकदिरादिभि ।
दन्तानं सशोध्य निभिल्य जिह्वा गण्डक्षेत्रं मुहु "॥ इति ।

स्मरन्ति च—

"अलामे दन्तकाफ्यना प्रतिविद्धदिनेष्वपि ।
अपि द्राक्षशास्त्रं खूप स्नेहादि निधिष्यति "॥ इति ।

अत्र—

"प्रतिपत्तियापीषु चतुर्दश्यहिष्ठुच ।
दन्तानं काळसंयोगो बहुवाचसम कुलम् ॥
अष्ट्यम् च चतुर्दश्या पश्चात्या त्रिजनमु ।
तैः मास न्यावाच च दन्तकाफ्य च बर्जे त्वस् "॥

इत्यादिभि प्रतिविद्धदिनानि भाषाणि । दन्तश्रुद्धंयन्नतर दन्तकाफ्य क्षाल-यिवता भाकत्वा शुद्धते प्रक्षिपेत ।

तत् यथा शुद्ध्य पूर्व ज्ञात्वाय सन्निहत्ते तत् भागवत भागवताश्रित च तैर्थ विवक्षितम् । यथादृ—"तैर्थ भागवत
श्रामाहुर्तियम् ।
शुद्धसुप्रसूचेन्मनोहरम् " इति। "तत्तत्त्विर्य समाश्रित्य
शुद्ध भागवताश्रितम् " इति । स्मरन्ति च—

"जलशुद्धमइः बाणे बिपुवासोऽसीपत् ।
बिपुवासासम तैर्थ महापातकरणशनम् "॥
भवद्रिष्ट भागवतास्तीर्थभूता स्वय प्रभो च।
तीर्थाकर्षितं तीर्थनि स्वान्तस्थेन गदाम्भृता ॥
कर्मन्त जगद्धोनि वासुदेवमनीष्ठारसः ।
न नेन्यो विधन तीर्थमिथक राजस्तम ॥
यत्र भागवता खानं कुर्वेन्ति बिमलास्या ।
तत्तीर्थमिथक विद्दति सर्वप्प्रमाणाशनम्” ॥ इति ।

eव गृहीतखानोपकरणस्तीर्थमासाधु मस्वाशोधनपर्यन्तं कुत् वक्ष्य-माणकमेण तीर्थाकर्षार्यावहाराधिपूर्वक सर्वक्रियामूलभूतां
खानविधि ।
खानमार्गेन । प्रात् खानमें नित्यलय प्रभावव्यत तत्र
तत्र द्रृष्टव्य । तत्र वर्णमेदेन खाननिमय स्मरिति पितामहादय —

"अपोद्वगहन खान विहित सार्ववैणिकम् ।
मन्नत्रवर्सोक्षण चापि द्रिज्जातीना विकिर्यते” ॥ इति ।

tतत्र शतस्य वार्णमेव खानम् । तदेवशतस्य तु—
गौणखानानि ।

"न खानमार्गेषुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।
न चान्यवस्माचाय नाविड़ारते जलाशये” ॥

erdhidharmisthimaprameye खानान्तराणि भववित्त। तेवुः च वारुणान्तत-माकण्ठक्षानम्। 'अंशकावशिषरसक वा'इति समरणात्। तत्रप्रथक्षस्य कापिलस्। तत्सिद्धप्रथक्षस्य तत्तचाङ्गाहोदितेषु पाणिवामेय-वायम्य-दिव्य-
तृतीयोढ़िकार.

मान्त्र-मानसालम-थाय पञ्चाङ्ग-पुज्ञान्तरकृतस्पर्यकावलीगाहनरषषा क्षानांत-रेतु तत्कालसंभावितम्। तत्रापि म्वगक्य कुर्यात्। आह चैव कलु। —

“प्राक्षौंच क्षानामादेय चाहिया या क्षानमित्यने।
इद्रातुसणामुण्यादित्त्वोगान्ति यमादिमि।” || इति।

अत्र यथाधिकारमिति विवक्षा। एव चोक पारमेखं —

“विना विविधसूप्रकृं पञ्चाङ्ग क्षानमाचरेत्।
मुख कर्कद्योपेत पादौ कर्तितमाविधि।
क्रुणास्तथापने पञ्चाङ्ग कुर्याबच्याविधि।” || इति।

शैतोत्सक्षानासमर्थस्य उप्पोदकक्षानम्। तच्छानुपहतस्याभिपितिष्ठुष्टे दिव-सेवैव। एव शक्त्राचानुगुणं क्षान कुर्यात्। चलामानुच्छप च क्षान प्रत्येक
समुदितं वा मजगृहु —

“दिवायप्यमान्त्रवाचव्यभोमृत्तसमासे।
एते समस्तेन्त्रस्तेत्वा क्रांतुद्वियान्वावलम्।” || इति।

अन्यथा (दकर्मणयो) महाति। 'क्षानमूला क्रिययं: सर्वं।' इति विवातात।
अत्रिश्च क्षान-जप-होम-दानाना निविष्टमाह —

“अज्ञाताशी मलं सुड़के अत्यं पूर्यशोषितम्।
अहुताग्नि क्रमित सुड़के अदाता क्रीतमस्तुते।” इति।

1 पाध्यवाचव्यामान्त्र — क, ज।
2 स्थ्रियपृष्ठक — घ, ड, छ।

14
एवं खाते कुतोऽनुपूः खानां भगवद्या मनंगदशक्षंदेववर्षिनिनित्मत्तां कुतवा
सर्वऽपायसत्वसु
आचरण, मनःश्रोत्तान-मनःश्रुत्तान-पुनः प्रार्थयः-स्वालम
अपर्याकां घ। परिपरिकां स्तुत्वसहितकप्रकारण कुतवा,¹ गाय
ध्यामिनिश्चितजलमादित्यन्त सिद्धाय परमात्मनेवर्यरुप
दानात। अतः
ज्ञानविश्वासांपरिति सनतकुमाराय पितामह प्राह—

“उभाया तोयमादाय हस्ताभ्या दुस्माहिंत।
गायन्या वाचिष्ठम् व्यापस्तार्याहतिपूव्या।
रवेनविश्वासांपरिति त्रि सनवयो द्विपेत्” || इति।

ततो, वन्तजनेन्द्रसमवेशायस्वतनिर्णयसम्पाद्यायुधपाठिष्ठान।
प्रत्यक्ष
प्रकः,² माण्डलेश्वरस्वर्गेशाय
केशवाधीनः³ तदनम्नग्ना
तपस्यिता,

प्रायायाम-गायत्री-

जये।

“सत्याहृति सरणवा गायत्री शिस्ता मह।
त्रि पञ्चदायसम्प्रणायाम म उच्चने” ||

इत्युक्तप्रकारण प्राणायमनय कुतवा,⁴ गायत्रीमार्ग, अष्टोत्तरसहस्समयान्त
शतं यथाशक्ति दशावारा वा⁵ गायत्री जपेत्।

¹ कुतवा—इति पद ध कोशाद्वत्त्र विस्मृकः
² परिकम्यः क, च, म
³ केशवाधीनः इति पद ध कोश एव जिधे।
⁴ इत्युक्तप्रकारण दशावर प्राणायामनय वा कुतवा—च, म
⁵ अष्टोत्तरसहस्समयान्त यथाशक्ति दशावरा गायत्री—क, ड, च, छ, म, अष्टो-
तसहस्समयान्त यथाशक्ति गायत्री—ख, अष्टोत्तरसहस्समयान्त वा गायत्री—ग,
अष्टोत्तरसहस्समयान्त यथाशक्ति दशावर वा गायत्री—घ, अष्टोत्तरसहस्समयान्त वा
यथाशक्ति गायत्री—इति निर्देशवत्त्तामानो
तुलीयोऽविकार

"न च क्रमव च हमस्त पाश्चमवलोकवत।
न पदवा प्राकृतकर्मण्य न चैव हि तथा करो"।

इत्यादिज्यु जपकार्तिनियमाः।

अष्टावर्जयः।

"मद्रका षे नरशृष्ठ मद्वता मत्परायणा।
मध्यजिंशो मछियमाल्लातू प्रयाणेन पूजयें।
तेषां तु पावनायाह निर्यमेव युविषिर।
उमें मन्त्र्ये धितिष्ठामि धस्करं तदुच्चल मम।
नम्मादन्याक्षर मन्त्रः मद्रकैर्तिकतक्ष्रये।
सन्यासारेणु जस्य सतत चाहे गहयूँ।"

इति श्रोविषपञ्चमेवशीलोकश्रीमद्याक्षरपादपि यथाश्चति यात्यायामवसरे
कार्यः। प्राणायामेन शतकृत्व प्रणव-व्याह्तिसहेष्टेविशेषेण दशहस्त्वो गायत्रीजयं
सहस्रत्व बोधायनाय भ्रमर्ति। एवमेक्पपादस्थित्वावशेषेवेश
म्ब्रह्म-तटाक्षरत्मूल-वेयायत्तनादिभ्रमेवेदेपु च फलंतरस्म्य सर्वते।
तत्रैशा काशाः—"अनन्त विषुसनायि।" इति। गणनायाः च कराकोः
सुन्वयोर्वाचाश्च विकल्पत करण्तवम्। उच्च च जयः सहितायाम्।" जप
tु विविधं कुर्यास्तसृष्टकरार्पितम्।" इति। अक्षसृपारमपूर्ण करपित वेत्तर्थं।
तदेव विग्रहित श्रीसाधने—"स्फाटिकेनाशसृष्टेण स्वकैवं करपितामहम्।"
इति। अत्र स्फाटिकेनात्मृत्यक्षमालावोदिनाम्। शास्त्रान्तर० पवाक्षमाला
दीनामाधिक्यसर्पणात्।" फलविग्रहितः तु मणिज्ञानाद्वायक्षमालाभेदः।

¹ अत्र च मन्त्रश्रवण स संबंधु कोषें च नुपुकानात्तपीत्वते।
" सन्यायामेव कार्यं इति च-कोषेः पाठान्तरस्तः निष्ठिष्ठस्।"
प्रतिष्ठाविशेषादिनियमाध्य तत्र तत्र प्रपचयने। करेडिप शशुष-पचमुदाविदेशाध्य ।
तत्रैष सार —

"कनिष्ठामहमारस्य प्रादक्षिणमकमण तु।
अनामिकानत देवेश्वरे जपेत् कोटिसहलकम्।" || इति।

बोधायनीये तु श्रीमद्धार्शरिविधावेवमुक्तम् — '।
क्रियायागाइतुमणो जपयः प्रकृतिं।
उच्चञ्चलतुमणो जेय उपासुकेत ह्यः स्तुतमन्त्रा।
उपासोमायन प्रोक्त सहस्वमणतोलिक।" || इति।

अन्यदमित्त तत्रोक्तम् —

"जपमथे गुरुवांपि वैद्यो य समागत।
समाष्ट्रादिपूजा तु तस्य कुर्बानुमान्य च।
अनुश्रावित तत्काल जपष्टेष समाधित।
सर्वस्य प्रभवो यस्माद्रिपणपादङ्ग्या नरा।
तन्मूलः किष्या सर्वा सफलास्तु भवन्ति हि।" || इति।

नारदीये श्रीमद्धार्शरश्रविहायायम् —

"सर्व स्थाणो जपयो जपाद्रणवादायो।
सहस्व इति विजेष्य प्रणयो ब्रक्कर परस्य।
असंख्यातां सह्यात सहस्व मुण्डी उच्चयते।
संख्यातादित्त सहस्व सोधेर्बुष्क्ष्यानोनोपे॥

dhruvam।

1 शशुषमुदाविदेशाध्य — ड, ढ
2 देवेश्वरे — व, ड, ढ
नृत्योद्धिकार.

पुष्म—

"विविधज्ञाज्ञपयो विशिष्टो दशभिमणे ।
उपायु म्याच्यंतगुण सहस्रो मानस म्युत ।
उष्ट्येपादपायु स्याद्रिशिष्टो दशभिमणे ।
जिह्वांजु शतरुगुण सहस्रो मानस म्युत "

इत्याविकमपी दृष्टव्यम्।

गुममामूयोङ्गर्यावहः 'पृयात्तरास्मशिसुस्क्यपवरोचरविद्धुमुष' इत्यादि-
स्मृतविसंग्रहण प्राधमुक प्रागुवुद्भुको वा तिष्ठन, 
ग्रामश्रीस्वर्ग, पूर्ववतः क्राणायायमत्रय, सन्त्योप- 
स्मानसिक्ज्युष्कमु उत्तमेष शिष्योऽिति मन्त्रेण ग्रामश्रीिमनुिशय। 
स्वस्तौिोऽिम्नैनैिदित्तिकम्िलनानात्तिमित भागवतमपस्याय, 
सप्रििक्षिणं भागविा- 

tमसििण्णास्मकं ग्यत्राित्तिसंित हरसामासमाभिवान प्राणस्य, 

dििादििनम- 
स्मानािणांिपणििस्त्रािशातुिदािमपर्यन्त्यपििति चेतििापि भागविततामक्षया- 

नापुष्कल प्राणस्य। एव तु उपस्थानमकार पितामह, 

सन्तकमारायाह—

"पुष्मभि प्राज्ञलिनिन्यविस्पष्टोितिन्तंन्तुमुष।

सहस्रसंिम भागवतमपस्वतििेििवकरस्।

तत्स्तम्यं नमस्कर्तवा सम्यावा पष्ठ्व वेदवता।

प्रदिक्षिणनमस्करेिदिक्षािवोपिििति।

परमानामाल्मानभावितलवा द्विजोऽिम ³"।

1 नमस्कारामपि पशुपपौपि—क, ल, ग, च, ध
2 भर्ग त—च
3 द्विजोऽिम—क, ल, ग, ध
तत्र आधारशक्तिवादपरिषदान्तानु देशर्षिपितं भगवदार्मिकानु
आधारशालयादि—यात्रा, प्रणवपूर्वकैततत्तामस्मि सन्तंत्य, चुँचो
तर्पणाम्। १देवे ब्यानवल निप्पीढ़, आचच्च, आवाहितशीर्ष
मन्त्रानुर्मूम्माननिम समाहेदै।

तत्र वचनार्थी वैण्णवी प्रजातप्येक्तित्रिविधा सन्योपासितेमेदा—
सत्वतसहितासूचयनेन, तथापि तासा सहिताना द्वारा
प्रायलेन तत्त्वकारणा दुर्गान्तवात् पारसंपरम
सहितादिपु परिपर्णीद्वयमानसन्योपासनप्रकार्मेदाना
भपि यथावतुदेशिन्द्वानुभावयास्तिनिः, भगवत्तैहसहितासूचवेव स्वसूत्रत्रोष्कः
संस्काराचर्मभन्नुजानात् प्रथमपरिग्रहिततपरिवायो निर्विन्धाभावात् वथा
भूतमनुष्यार्थिवेदी प्रभव्यमाराधानन्युपत्वविद्वे म्वसूत्रविहितमेव सन्यो-
पास्यार्थिकः कहुमुचितम्। उक्त हि नारदीये—‘स्वसूत्रविहितान् बापि
निर्णेकादिनं समाचरेत’ इत्यादि। पावे च शौचाचाचमन-दत्ताधन-सुगानि
यथाकाम विधायानन्तमेव सन्योपासनमुक्तम्—

‘“आचाच् प्रोक्षेदवारिचरिमन्त्रवल्लङ्गम”
ओपूर्वक च गायत्रया वारिचरिश्वामिनिते।
आसान परिच्चयो-बेसुहित्रेव सहिताज्ञालिम्।
योद्धकामानि रक्षसि सन्योपतमवर्षिपि।

१ स्वेषे—च कोशार्वन्यच
२ आसमि—क, च, श
३ विधा सन्योपासितविशेषा—च
४ परिक्ष्यमान—क, ख, ग, च, श
५ स्वसूत्रविहिताचार—क, ख, ग, च, श
६ सन्योपासनाधिक—क, श, सन्योपासनाधिक—ख, ग, च
द्रुतोष्णुपांडो देवर्षिपितन् सन्तप्तः मन्त्रत ।
प्रयत परया॒ः सक्तया स्वकर्माराध्यमन्व्यतमः ॥

1 उद्योग—ख, घ, क, छ
2 विहार—क, च
3 प्रयत परया—क, च, ह, प्रपतिपरया—ख, घ, क, छ, प्रपतिकस्मा—घ, प्रयत परया इति वज्रीशकारिकापाठ
आद्यत्ममण्डलान्तरं ग्रन्थम् मनसा स्मरन् ।
सन्भातुलावन सर्वेशा सन्ध्येति परिकीर्तितम् ॥
श्रुतिस्तूतुदित कर्मं व्यवर्णवाचार्योचितम् ।
फलाभिमानिधिरहित परब्रह्माचर्नात्मकम् ॥
न्यस्य कर्तृवर्मोक्तेऽव्यासिकं च पुरास्मिनि ।
निष्ट्यनामितमेक काम्यक कर्मभिध समन्नित ॥
गायत्रीजपपर्यंतं मन्नाचाचमपूर्वकम् ।
साधय कर्मसिद्ध साधु समाप्ति च ज्ञातिविधि ॥
तत् स्वकर्मसंकारमात्यात्तत्वस्थितम् ।
उपस्थाय स्वकृत्तेनारायणमतत्तदित ॥

इत्यादि ।

सन्यासां भगवद्-
व्यक्तवाचनम् ।

अत्र गायत्रिभिमण्डलान्तरान्तरलिखितो भगवद्वर्णस्वरूपमि भाषा-
नायतया समृहीत नारायणानुविन्धि —

"आयो हीत्यादिभिमण्डलान्तर्वैत्तिके परस्मति ।
समोक्ष मन्नाचाचम मन्नाचार्यविपाद्यके ॥
आद्यत्ममण्डलान्तर्वैत्यां विषयं परस्मति ।
प्रतिपादिके विषयो साविक्य त जपेद्रिमिषि ॥
ज्ञायनं प्रकृतिपित्तततमेव पुरुषोत्तमम् ।
नारायणात्मकानं देवानुपीतं सन्त्रेषेत् पितृं ॥

¹ श्रुतिस्तूतुदित सम्यक्क—च, श्रुतिस्तूतुदित सर्व इति कारिकापाद
तत आधारशक्तियादीनु सर्वान्त पारिषदान्तकानि।
सपीठार तीर तद्भव पुनर्गच्छ वायायत।
पाषण्डादिभिरालापढंशिनादिनि वर्जयेत्।” II इति।

यथोपदेशसन्ध्यानादे च दोषम स्मरनिः—

सन्ध्यानादे दोष ॥

“अनागता तु ये पूर्वमनतीता तु पद्धिमाम्।
सन्ध्या नोपासते विभा कथ ते ब्राह्मण स्नुता।
साय प्रात सदा सन्ध्या ये न विभा उपासते।
काम तानुधारिको राजा हीनकर्मेण 1 योजयेत्।” II इति।

स एष सन्ध्याक्रम ॥

अथ ब्रह्मयज्ञ महायज्ञानिराधारीयशुतियाचुनारेण उदित आदित्ये कुर्वात्,
माधवनिन्दनन्तर वा भोजनान्तु पूर्वेमेव 2 यत्र ब्रह्मयज्ञ ।
कचिदवसेर वा।

tीर्थिनानमहानन्तरं महाभारतोत्तकः परेण तीर्थाचार्यविष्णुवायतः च
tीर्थांत्यभवागव

dालयप्रकाम ।

दिद्रामायु दाशिन्तं श्रीसात्त्वम्—

“प्रासादं देवदेवीयमाचार्य पाष्णराजिकष्टौ।
अत्रधिव च वट वें तस्मौं गुरोगोपेहूम ॥
दुरात् प्रदक्षिण कुमारलिपिक्षात् प्रतिमा विभो।
द्रष्टवज्ञगायितैत्तृ नमस्तुक्षर्यांचदुर्दिशाः ॥

1 ब्रह्मकर्मम्—च, द, ढ

2 माधवनिन्दनन्तरसेव वा भोजनात् पूर्व वा—क, ख, झ

15
श्रीपाब्बराजरक्षा

न यानपादकालसो न सोपानकपादपुपुल्।
न विक्षितमना भूतवा सविशेषजगघणम्।॥“” इति।

तत्र च प्रदश्यिणानि प्रणामादश युमादु कुर्यात्।‘एकत्रिप्पध-
स्ततिदिगणना विषमं हि यत्’ इति विषमपतिपथात।‘प्रवेशे निर्गमे मैव
विष्क्षेपननति चरेत्’ इति विधानात् विष्क्षेपं तत्रद्वारापालाश्च
प्रणम्यानुजाघ्य तत्र तत्र प्रविषेधः।

“चक्रवद्भामेयेःग्रां पृष्ठभाग न दर्शयेत्।
पञ्चाद्रागोर्न सर्ववेष्टेन सारसनिधयो सुधी।॥” इति।

प्रविष्ट्वधाटाज्ञेन तच्छेदकाजाक्रमेन मस्तिष्क-सम्पुर्ण-प्रहाज-प्रहाज-
दण्डार्जादिः अन्यतमेन वा प्रणेत्। तण्ण्वाराज-प्रणामप्रकारः।

प्रणामम्——

“मनोदशसम्मानेन सह न्यायं धरातले।
कृष्णचक्षुर पादान् शिरस्त्राव पञ्चमम्।”॥

इति सात्त्वतसत्तुद्धारिण्यति भाष्यकार। मस्तिष्कादिप्रधानं तु श्रीवि-
खानसशास्त्रेन पात्थिष्ठे——

“स मस्तिष्कप्रणाम स्याद्भविलं मस्तके न्यसेर्।
प्रणामं सम्पुर्ण स्याद्भदुमयेनविद्मर्यात्।॥
प्रहाज सम्पुर्ण कुर्यात् सा प्रहाजनमस्तिक्या।
पाद्दार्जादिह्या जानुभया शिरसा चावनि स्थरश्।॥

1 अनुभाष्य तत्र प्रविषेधः——क, ख, ग, ह
तृतीयोडङ्धिकारः १९५

बद्रात्मज्जनेन्नन्यायम् तस्य पञ्चाख्रो उदाहरण्।
पाद्रो हस्तो प्रसारधर्म ज्ञेने भूमीति च दण्डवत्॥
सदृशः श्राभुमानम् स्वातः प्रणामानन्वमाचरेत्॥ इति।

सप्तष्कष्णसंहिताया सुक्रमानमधुकरणे लेवं प्रणाम उक्त—

“कङ्गारोदर्जान्वन्द्रियः गाम्यानुष्ठवेत् गर्भे।
भूमी सन्ताय मनसा बायुद्वेक्षनुमस्सर्वात्॥” इति।

एवं चायाभ्रमणाम् स्मृतनें—

“उससा शिरसा बाचा मनसा च कपोलः॥
पद्धता कारभ्या जानुभ्या प्रणामोऽस्त्राखं उद्धाने॥” इति।

रत्नयामाणायास्यवने च नमस्कारः करणे ‘जानुभ्या पाणिभ्या शिरसा
च नन्तत्वं भवति’ इत्यादिः पूर्णमस्कारस्वरूपायिकसविन्दिषय तत्तक
चोक्तम्—‘सब गर्मनेश्वर् समश्रो नमति। समश्रो नमन् आतर्करी
भवति। आतर्करी भगवन्त्तमागति’ इति। एव द्वारायाभ्रमणामिदं
तत्र तत्र द्रष्टव्यम्। एकहस्तने नमन तु स्त्रीभागवते प्रतिपिधाम्—

“एकेन पाणिभया यस्तु प्रणेतु कुप्रपोत्तमस्।
न्यायस्यस्य कर्षेद इति धर्मविदो बिदु॥” इति।

अखलितवमपि हस्तः २ नासिं। ‘तै सुतावज्जुः पुमान्।’ इति
नैवण्डुकपाठात्। चामरार्दिहिणिधर्मीतिनाला तु न्यायस्यहस्त्ततय एकहस्त-
नमनाभ्येवुजः। अतोभवायाभ्रमेतेकर्मनें कर्षेद्वस्तुदानुशासनमति।

1 उद्दीयति—व, ड, छ।
2 अखलितव्यस्य—क, ख, ग, ध, ज।
यथा तथा वापि सदृश कूलस्वाति ’ इत्यादीनामविवेच । योग्यताया सत्या द्वारया पाणिभ्या प्रणमतोत्पि उनलक्षमानन्ति—“यदा ध्यय केवल-पाणिभामेव नमति न जानुभ्या न गिरसा, एकन ज्ञानेन नमस्ति म्याश्वविशेषज्ञानेन हीयने। इतराणि ज्ञानानि कर्मण । एकन नमनू ऊनो नमति । ऊनो नमनू अनातकारी स्वयं। अनातकारी न भगवन्तमामोति”
ि। आचार्यनामविषयः  भगवर्णमामहें । अंकलिखितादि तत्र तत्र भाष्यै । द्वितीयामाचार सम्भवयवेणि व्यासप्रस्तावे “महे कीर्तना-तत्त्व सर्वत्र भीम्म सर्वत्र प्राप्तिविश्ववेषम्” इति।

eवं यथाह व्रतस्थानिक्षिप्तं सम्बन्धते पुरस्ताइक्षिप्तोऽवस्थाय

गुरुपरम्परा भगवतं श्रेयसुपरम्पर पावनमनोहरतां

भगवत्सवामकार ।

हर्षनान्दवृहितसब्र दर्शनान्तस्वामर्थावाहकारीहरूमाणि तत्त्व-तत्त्वविशेषकरणानि स्तोत्राणि पठेत्। भगवद्वान्तार्द्धशान्तमहात्म्यं

चैवृत्ति श्रीप्राप्तकरे—

“सन्दृशनादकक्षमाचुः संबूद्धचेत्तसाम।

cुःवासना कुबुद्धिः कुष्कन्तविघटय य ध।

कुलेहुः कुमावध्य नासिक्लव लय नस्ते।” इति।

अन्यत्र तु महतामपि पातकानां प्रायश्चिततया विधीयते। “अहंरेखे

हेरिबिनमापतात्रवलोकयत्” इति।

1 इत्यादीनामविवेच —व
2 तपश्चिनिष्ठविवेच—च
3 आचार्यदशसी—क, ख, ग, ह, च, छ, झ
4 भगवतो नामग्रहणे—व
5 चैक्रो क, घ, झ कोशेनु नाशिता।
6 माहात्म्यमवदो च कोशा दन्त विवेच.
नृतियोक्षणिकारः  

“अपीठान्मौलिपर्यन्त पश्यत पुष्पोल्लम्।  
पातकाण्यात् नश्यति कि पुनस्तुपपातकम्॥”  

"एष मे सर्ववर्माणा भमोदिकतमो मत।  
यज्ञकथा पुण्डरीकाश्रि स्तब्धे चेत्तर्थ प्रवा॥"

“कलौ सन्धीखर्च केशवम्।”

“कलेदौषं विवेष दुरजस्वति बोको महान् गुण।  
कीर्तिनादिव कृप्याय मुक्तनथः पर व्रजेत्॥”

इत्यादियु प्राख।

अत्र भगवत्प्रसादलबधं तुल्मी-पाठोदकांकिक्य यक्षिकिवदिपि प्रणिपात-  
भगवत्प्रसाद-  
स्वीकारार्थिया। सुपुष्पूजित। अत्र “प्रतापमूर्तचितमस्ताचमन-  
निर्णय” इत्यादौ शिष्यां पठनिः——

“आश्रेष्टदुष्कृतामृत्तर्चवर्षेण सोमपानके।  
चिप्पवर्तार्थापने च नाचन्ताचमनं स्त्रमु्॥”  

"तन्मूलभूताचारवर्षणश्रृतिनारायणमुनिनिः सम्रहीता। “भगवान् पवित्र  
वासुदेव पवित्रं तत्पादो पवित्रं 2 तत्पादोदर्षन पवित्र न तत्पान आचमन,  
यथा हि सोम” इति। एव भगवत्मवादमान कृतायं मन्यमानो  
भगवदनुज्जया कृतचिन्तितमुपविविष्य जयादिमित्रपावीत।

1 आश्रेष्टदुष्कृत–च, ड, छ।  
2 तत्पादो पवित्र–क, न्ह कोषयो नास्तिः।
भगवन्मानीरे च तत्रच्छार्योदितां अपचारान्त परिहरेत। एवं तु
श्रीवारेहे पुराणे द्वारिखाद्वारा पठिताः—

dvaārīkhaḍadvārā

"श्रीगरणयुवाच—

"देवदेव जगवाथ श्रुत त्वत्तो मयाक्षिलम्।
यान् कुत्ता योगत्ता यान्ति तत् वेदमप्रवेशने।
तान् ब्रह्म देवदेवः भक्तसत्तं माधव।"

श्रीभगवानुवाच—

"अपचारानहं वश्ये तत्त्वधुन्व वसुन्धरे।
गीतवादनन्तुवादिपण्वावानकतावद ये।
लोकयन्त्रव दर्शीमैम वेदसतु मानवा।
ते यान्ति वशुष्टे पापा नरकानेकविचारितम्।
ततस्नेषु पिपलाभागे गार्द्धेशी योनिमार्गिताः।
हर्षाते तत् वे देवि सत जन्मानि सौकर्याः।
ब्रह्माणाधारवेद देह तु यो नर प्रणमेतु मासः।
क्षिण्ती च जात्ये मृतस्थ्रीणि जन्मानि भामिनि।
क्षणकम्भवसीतो यो नर प्रणमेतु मासः।
चंद्रायोकताः यान्ति जन्मानि नव पस्च च।
तैलेन्त्रथकसृष्ण उपान्तोऽपदाक्षम्।
यो नर: प्रशिक्षेत्रम मम भूतोऽहे गुमः।
स याति गृहिसालाना योनि० जन्मत्रयः गुमः।"

1 भूति पस्च च—च
2 गृहिसालाना योनि—च, द्व, छ
तृतीयोऽविधिकारः

नक्षरोमाणि यशोव्रेन केशास्त्रीयो तथैव च।
य द्विपेन्ममः गैहेहु तस्य पापफल श्रुणु॥
माक्षिकौ योनिमाश्रित्य नक्षरोमचित्तस्तदा।
सत् जन्माणि तस्य नरकानेकविशतत्त्व॥
ताम्रबुलः चर्चितं वस्तु प्रक्षिपेन्मम मन्दिरे॥
स याति नरक घोर यावदास्मूः सहवव॥
ततो मुक्तो महाभागे शुनकोष्परजन्माणि।
सर्वोत्स्मीषीष्णि जन्माणि वसतेव न संशय॥
नितीवनकरो वस्तु मन्दिरे मम हुन्दरि।
कृतमभस्ये पतेद्वौरे नरके पापकुजर॥
क्षेम्मातकतंगृहूवा जायते जन्मपालककम्।
इश्मानमधैवे गत्वा तु यो नरो मामथार्जेयत॥
सक्षरजन्मपत्तान् पुण्यात्तक्षणान्पुरस्यते नर।
सागारैः योनिमाश्रितै वसेजन्मत्रयं शुभे॥
मृत्रयेनमन्दिरे वस्तु मम देवि शुभानाने।
स मृत्रगर्तनरके पत्तेव ग्वाक्षिर॥
तस्मान्नुकस्तु रक्षादिनिम्मकृतमास्ति।
जनिष्यति चारासौ हेष्ट्रजन्माणि सौकरीम॥
पुरीश वा प्रकृपैत यो नरो मम मन्दिरे।
स याति नरकान् घोरान् पर्ययशेवकविशतिम॥
ततो मुक्तो महाभागे विष्टाय जायते क्रमः।

1 मार्जीः—ध
2 विभाषिक—ह, छ
अनुगम्य यथा प्रेतमिच्छ्या यस्तु मानव ||
आराधितमर्थस्थेच्छेंम्मा स वन्यत्थममा गतिम् ||
विलामुक्तोनिता याति जन्मानि चुबि भूयरे ||
भरण तु तथा कुंवा मुक्तक्य बसुमध्ये ||
मन्द्रि न प्रवेषण्य प्रविंत्य फल शुभु ||
चाप्तायी दोपिनार्थिय जनमकृयव प्रश्चु च ||
भविष्यति वरारोहेऽव्याधा कूरोश्चनिधुरे ||
शुक्लाश्रद्ध महामामे मनुजो मामायाच्छेदे ||
चटकत्वमनुप्राय ततो गोवावपुर्णत ||
खायामाक्ष्य यो मोहाविनायस्य बसुन्त्ये ||
प्रक्षिणामाक्ष्य यस्तिन्यन्ति पूर्वश्च ||
तितिवन स कानने शून्ये कण्टकेंहुमभिरूव ||
फलपुष्पविहीनक्य अरण्ये शश्श्रुक्षताय ||
समीपे मन्दिरस्यापि शक्तयुत करोति य ||
स तितिवनैवे धौरे वर्णालोधुररे शतम ||
ततोदारे मनुजो सुको भामसुकोरजालिताय ||
ग्रामे जन्मशालं सुशु विष्णुसुकु नृकरसस्तथा ||
अनिबलप्रलापने ये कुर्वते मम सक्षिव ||
तेस्विपि तितिवितर कथा जायने जन्माश्चूकम ||
आरोपित प्रदीपे ये नवन्त्यन्त्र मन्दिरात ||
अन्धात्मयेदापि भविष्यन्ति जन्मानि नव पद्ध च ||
कथया कथमालाया मन्दिरे मे वराने ||
अनाद्वय च ये याति नेवा पापाल श्रुणु ||
बधिरास्ते भविष्यन्ति मूका वै जन्मप्रभाकरम्।
पादौ प्रसार्य ये गेहे शेषते मे नराधमा॥
लला बिस्तुजय चोच्छिष्ठा तेषा पापकल श्रवण।
तयोंदिरीत्रोखय च बने वै शून्यव्यक्ततां॥
जायन्ते सत समानित ततद्ध्यायतः यथा१।
दरिद्राधैव सूक्ष्माः भविष्यन्ति त्रिजन्मकरम्॥
अन्यदेवार्थसंन्विष्टे पुण्यायोऽः मामथाचर्येत्।
ममेव तु महागैहं मण्डलं व्रजन्ति तेन॥
जन्मपत्रं तु वै शूदा श्रद्धायान्ति ते नर॥
अन्यदेवगुहुः गतर आलाव्या यो व्रजेद्गुहम्॥
ममेव बसुः तस्य फल पापस्य मे श्रवण।
गुहाद्गुहमः गल्ला भिक्षार्थी ध्रुवित स्वथं।
भिक्षामलव्या तत्रापि दरिद्रो जायन्ते नरः॥
चत्वारि चैव जन्मानि तेषामानि च योऽकुश।
चण्डालश्योनिमि प्राच्छ्योति जन्मानि दश पञ्च च॥
अन्यदेवसंस्तु मन्यते मा तु सोशधम॥
चण्डालश्योनिता याति जन्मानि नव पञ्च च॥
कुसुमाना निवेदनाना गन्धमात्रानि यो नर॥
स पृूतिगन्धसंयुक्त कुष्ठी चैव धे शुमे॥
भवति त्रीणि जन्मानि भवत्येव न सशय॥
विषुष्ठासमीपस्थानु विषुष्ठेर्थेनागतानु॥
श्रण्यपञ्चै पतितानु वापि स्पष्टै न ब्रामचर्येत्र॥

१ यथृत्येव सर्वत्र पाठ
उत्स्मे वासुदेवस्य य खाति स्वर्शशिष्या।
स्वर्शस्य पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणाः॥
पिवेतु पादोदक बिष्णूस्वेणिवाना बिलेषत।
तत्र नाचमन कुर्षायणा सोमे द्विजोचम॥

"इति श्रीवाराहे पुराणे धरणयेश्वे द्वारितसदपचारे नाम पञ्चचत्वारि-
श्रोत्वायाः।" इति।

अन्यत्र¹ तु द्वारितसदपचारा प्रकारान्तरेण पञ्चवते। तत्र
प्रकारान्तरेश च उक्तानुखस्मुक्त् चार्य। तत्र्ये मेका
द्वारितसदपचारा। प्रक्षिया।

"अपचारान्तः बिलेषुद्वारितिः परिकीर्तिता।।
यानेव्या पादुकैवम्पि गमनं भगवद्वृहे॥
देवोत्सवासस्वाचा चार्गुणाम्बर तद्ग्रहः।
एकजन्यानाम्बर तत्पुरस्तात् प्रदुःक्षिणः॥
उचिछेष्टै चेतो वाचासो भगवद्वृद्दनादिकम्॥
पादसमारण चांभे तथा पर्यंबनन्धनम्॥
शतं भोजन चेतो मुखाभाषणेऽस्मे चौः।
उच्चभ्रष्म वृधाजल्यो रोदनाच च विग्रह॥
निस्रसत्वहो चेतो ब्रृही साक्षात्माभाषणम्॥
अश्रुहिक्रमन चेतो वाधायोधायोविमोक्षणम्॥
कब्जावरण चेतो परनिन्दा परस्तुति।
शतों गौरणयाचिर्यायनीवेदितभक्षणम॥

¹ अन्ये तु—क, ख, ग, च, छ।
² मिन्याभाषणेऽस्मे च—प, ड, छ।
तत्तत्कालोक्ष्यवाना च फलादीनामांकपेक्षम् ।
विनिवृक्षविशिष्ट्य प्रदानं व्यज्ञनादिषु ॥
प्रृढीकृत्यासन चैव परेषामभिवादनम् ।
गुरौ मौन निजस्तोत्र देवतानिन्दन तथा ’” ॥ इति ।

एव प्रक्ष्यतराण्यपित तत्र तत्र भावाणि । तथा --

“प्रमादादिपि कीठां य स्पृशेव्रेण्वो नर ।
उपचारस्मेनापि न क्षमापि बुझुन्धे ॥
स्वाधीनशयन जलं स्वाभ्यां च बिशेषत ।
आमनारोहण चैव न कुर्यात् के शवाल्ये ॥
यो विष्णो प्रतिमाकों लोहभाव करोति च ।
यो गुरौ मातृभाष्मभो नरक्षपातिनो’” ॥

इत्यादिकान्यपचारान्तराण्यपित दृष्टव्याप्ति। एवं भगवन्मन्दिरे साक्षान्
परिहतपचार पूर्ववत् प्रणम् विपवसेनादीन् अनुजाध् निर्गच्छेन् ।

तत् स्वदेवाधिशिषितमाश्रयमण्डदिक्मागाय। सुप्रकाशलिपिपाणिपाद स्वाभावः
चालं स्वर्रजत-ताप्पादिपत्रे स्वयं पूर्वबल्नेन मणिक-
प्राति होमामोक्षमने ।
स्थेन वा ¹ ग्रह सपोष्य, स्वबूलवेत्रिना स्वाभि
भगवदाचनं हुच्चा, देवग्रहमादलव दूरातृ प्रणमेतृ । अत चैवमभिगमन
वक्ष्यशोभिऽपरं शिशितम् —

“तत् कुम्भ समादाय हुचिनि-पूर्य वारिणा ।
हरेनाराधनार्थं मौनी नियतमानस ॥

¹ जन्वन —इति विशेष्यपदम् अपेक्षित न कस्मिनविशिष्टं कोशे हस्यते
पाण्डवेश्वरार्जी वर्षयनः यत्रत पति ।
"यायचारायण देव यागभूमि समाश्रयेत् ॥

tat prakāśaḥ ca rājan svacchānta svacchāntaḥ svamāhitam ।

बबाचारी गृहस्थो वा वानपरिलो श्रवा मुनि ॥

समिद्रावधृतिसम्रेध्येमेन्त्रपित यथोदितं ।

dhāvābhāsvimhodaraśva kālāmphikṣiṇaṇa ॥

पराराधनरूपेण क्षुन्तेनैव त्रिमरम्या ।

क्रृते निपकलम्ये गुह्दे स्वसिन्म् मनसि सुस्थिते ॥

जायकारो देशस्य ध्यानार्चनजपादिष्ट ।

विनिपक्षम्यातिशालायाय गला यागयूव्र स्वकम् ॥

अर्चितः परामानं देशकाळावेशेक्या ।

पत्रेण पुष्पे फलेवपि पूजाकालोककर्मणं ॥

केवलासत्ताना वापि विहितने यथा तथा ॥७


e iti ।

अल पराराधनरूपेण कर्मणां गुह्दान्त करणस्य ध्यानार्चनादिव्यस्थि-
कारविधानात् केषाचित्त कुद्रीत्वा मत निरस्तम् । उक्तं च कुद्रिता-
मतोपन्यासमध्ये पर्यालाम्बूरिभि ।

"स्तुतिजपनिजविज्ञालोकन-यानसेवा-
स्मृतिकथनसमर्चकर्मभिः श्रीतदूर ।

व्रषभशिखरिनाथ त्वामोङ्गसितं केची-
च्छलिपिपरिनिष्ठालाभाणीधार्मिकम् ॥


e iti ॥

1 वक्षेत—क, ख, ग, च, ज
2 पूज्यकालोककर्मणा—च, ढ, छ
3 ""इति" शब्दः च कौश एव्यषयते.
तृतीयोदधिकारः

एवं च संग्रहीतं नारायणमुनिनि —

"पाषण्डादितिरारािपदश्रीनाथ्नीनि वर्धयेत्।
गृहानागतं सक्षालया पादावाचिं वाम्यत॥
द्वारपालननुजान्यं प्रविष्टं सदवं हरे॥
अभिगम्यं च दृशेवं निभुतं परया मुदा॥
मनोवदश्रयमिनेन सह न्यस्यं धरातले॥
कुमेवचतुरं पादानं शिरस्त्रेर्वं पद्मस्म॥
अष्टाङ्गेन प्रणमेन दिव्याशालोदितेन च॥
प्रणमेव गुण्डिरिकास्व भक्तिभारवानामित॥
दृष्णे तद्विवर्णे प्रपच्छुमीधवसु।
निक्षिप्य चिरसमायं तत्वादांजे कृति भवेत्॥"॥ इति ॥

इह च—

"ब्रह्मेषु महंते संप्रासे उत्थाय शयनात।
खात्स्योऽध्यये जगदीश समाराधनमाचेत।"॥

इत्यतातत् सत्स्वतोक्ष सर्वेषा ॥ समानाम।
शेष दुः तावदं तत्त्वचित्तानिन्दतानां
मेव। एवं सहितान्तरेः कात्यातरकर्मस्वपि माध्यम।
ज्ञात्वसहिताया दु सर्वसंहितोक्षाभिमानं समस्थेनोक्षम—

"ब्रह्मानुषधुतदारभ्य प्रागंश्च विप्न वासरे।
जगध्यानाचेतनस्तत्रेः कर्मशायथास्वयुसै।
अभिगत्तुब्लजग्योति तच्चाभिमानं स्वतं।"॥ इति।

1 समस्थान समाचेत—१
2 "सर्वेषा" इति पद च, द, छ कोषेः नासिद
3 "तावदं" इति शब्र च, द, छ कोषेः नासिदः.
"कल्याणाचरणान्त यत् कर्मजात चेतुरील।
उत्थानाविदिकादेवम्मिहानमुवीरितम्॥" इति।

मन्त्योपासनान्तरकङ्क्य चैव विच्छेत्।

"अभिवाच गुरुतां बुद्धास्त्रथा भागवतांक कमात्।
प्रविष्ट्य म्वाश्रम स्वेच्छमिभीत्वा तांत्रिकविचित्॥
अर्धेंज्ज्यप्रोक्तान्त द्वादश गवामपि।
अज्जनालिन्यने अभिवाचमन्निदर्शेष्यस्तथाः॥
अलक्षकरसाचैश्र्य ताम्बूलकुस्कोधेन।
उपेतो मङ्कङ्क्येन्येवयेतात्माकलिक्याम्॥" इति।

पणेन "देवकार्य तत कृल्या गुरुमङ्क्क्यवीक्षणाम्" इति स्मृत्यभिखेतमपि
विच्छेत्। अत्रच उपेतो मङ्कङ्क्येन।" इति च वचनं तत्कारणाभित्रिकस-मङ्कङ्क्यमङ्क्यवधवलभम्-गुरुपूजास्तुतितिनस्थ्राणाराजिकमपि सह्राहाति। 'शास गवा-
मपि।' इत्येव च फरोविषयम्। 'शासमुद्धि परगवे द्वादशाचैव न लोपेत्।' इति श्रीवेदबर्धमणांशाहोके। कृष्णकपलेपश्चयम्—'द्वादशसम्' इत्यार्थये,
गोपु चैव प्रस्वाङ्कु गोपाकोपिप्रसीदति। इति। गवादिधुऽ चातत-
स्थितो भगवान् भाव्यः इति ज्याक्षरसहितियान्यमकम्——

"सोमकृत्याङ्कतरस्य च गवाश्चत्तामिकस्यम्।
भावेद्गवध्विस्मु मुरुविन्नारीरागम्॥" इति।

अतस्तत्र तत्र प्रत्येकेष्मपि कर्ममु न देवतान्तरस्यजनन्यायपंक्तमसः। एव
ज्ञायास्वल्कदेवादिस्त्रौकरप्रोप्यानंदनुपापिष्ठदानृस्वाधिवादन-मुरुपसः

1 उपेतो मङ्कङ्क्येन्येवयेतात्माकलिक्याम् इति क, ख, ग, घ, ङ कोदेशेण पृष्णुपालाम्
2 देवतान्तरसः—क, ख, ग, घ, ङ, देवतादिनिमासः—ह, छ
तृतीयोद्धिकारः

सेवनं-तद्विताचरणं-वेदाभ्यासं-यपाध्ययनं-धारणं-तद्भविचारणं-धर्मादिशास्त्रं-
वैदिकनिगमवेदार्थावेष्क्रप्रभुतीनं प्रथमकालकर्त्त्वभावं पूर्वाधिकारविशोधितं-
प्रक्रिया प्रतिसनयाति। इति व्याख्यातामभिगमनम्॥

उपादानम्।

अथोपदान व्याख्यास्याम। तवेचं संग्रहीत विज्ञवेश्वरी।—

"पासेद्राहो द्वितीयोस्य स्वाभमन्नेन धर्मत।
आर्जिततान्वाचार्यमशेषं च यथोदितम्।"॥ इति।

उपादानाहर्षिणा

अर्हवेषिणा च
द्रव्यवेषिणा।

तदेतद्वचार्यात् नारायणमुनिनिः

"अहो द्वितीयभागेन ऋषणाराधनतपर।
द्रव्यार्थाराधनार्थिणी शाश्वतीयाणि समाज्येति।॥
प्रभुति विश्वद्राहि गुज्जासोद्वालिनि, च।
अर्तार्थार्थकिसिद्राहि संग्रहीतानि वैणवी।॥
सुगमानी मनोज्ञानि पुप्पण्यभिमुखानि, च।
वासासि धनधार्यानि चन्दनाच्युतेऽपि,॥
अन्यानि हविर्यानि तानि मृत्यजानि, च।
सक्षार्थिनानि बहुशो देवभोग्याणि यानि, च॥

¹ गुज्जासि—१, २, ३
² चन्दनाच्युतेऽपि—२, ३, ४
³ वासासि इत्याभ्य, देवभोग्यानि यानि च इति यावत् सार्धकों क, ख, ग, ह कोशिदृ विश्वक
दधिक्षीराज्यमुल्यानि द्रष्टाणि च विशेषत।
उत्तमानुपदशाख युद्धमार्गादिकान्यि॥
तामसूठादर्शानि चान्यानि सर्वाण्यादाय सादरम्।
यथाई तानि सत्त्वस्य प्रक्षेपतार्चन तत्॥ इति॥

युधीति स्थिताय—
‘प्राततज्ज्वल चिन्वीयात्स्वारामातु चवमेव हि।
पूजार्थमेरकत्रेण पुपादिनं यजत सदा॥
यायादरण्याथवा निर्वाच हि तदास्वेत॥
अकष्ठ्वक्रुमोत्थाय अकष्ठ्वक्रुमजा अपि॥
हुदा सुगन्धा कर्मण्या भ्राता सोब सितादय।
उभ्रगन्धास्वकर्मण्यास्वसिद्धास्तैव च॥
चतुर्थथस्वात्सिद्धास्त्वागाननावनिमथ्यजा।
क्षता अशानिपतार्चौ सभिकोटिसदाब्रजत॥
बर्जनीया प्रयोवेन पत्रपुप्पफलादाय।
अभ्युजानि सुगन्धीनि सितरकानि कामिचिन्॥
योक्तवानि पवित्राणि नियमाराधने तु वै॥
सार्वकुरणि च प्रभाणि भूगतान्येवमेव हि॥
विहितान्यचेने निय यथैर्यमण्यानि च।
न गुहं करसेरोचे कुसूमरत्न हितम्॥
विशेषत सकामस्य सिद्धभृतियुतस्य च।
अतोन्यथा न दोषोडसित दोष उन्मत्तकादिभि।
सदो हताना विहित लम्बानाना यथाकरमः¹।

¹ यथाकिरियम्—च, यथाकिरि—ड, छ
तृतीयोऽधिकारः

प्रदानमभुसितकाना तेषा कार्य न चान्यथा ॥
निदौष्टता प्रयास्यायु मन्त्रिणामवलोकनात् ।
भवति मक्रिपूतानि हन्नमन्त्रिनिरतायमनाच् ॥” इति ।

तदर्दं नियमपरिच्छेदाणुशिष्यवादिप्रयथमवास्यदनमपवधातन्यम् । शक्ति-
महिकृत्य चात्र स्वारसिक स्वयंप्रमुद्याधिकुपदिष्टः । प्रक्षान्तरस्याप्य-
न्यताणुसानात् । अत्र वैशेषिकार्थाप्रियै दुःचित्तः प्रात शब्दस्य मुख्यार्थता ।
अन्यथा लघुगमानविधिना प्रात कालोपोतात् । अनें च सर्वेणु
शाश्वेतु द्वितीयकाले एव देवराजवबनिधानात् । प्रातःश्रव्देन सचिकार्षवशात्
ल्लभिकार्षिविधपरं तदुचितकालो बःवधः । “सांय प्रातःद्विजादिनानमाशं
श्रूतिकोलितम्” इतिवद । अत एवाचारयतथान च न स्वानान्तरभावः
अपि तु “तत् ¹पुष्पफलादीनामुत्थायापरंचरेत्” इति जायस्य-
सांहितोक्तमभिगमनानन्तर देवसस्मितेःस्वानाम् । इह च श्रीवैण्यवर्धमशाश्वोक्त-
पुष्पनिधम पूवाधिकारे प्रसज्जादनिष्ट्य। पादे लेवं विचिन्त्रध्रयोपादा-
नित्यं°

“उपाद्वालतथा ²पूजासाधनानि यथातथमु ।
पुष्पाणि फलमूलाणि विचिन्त्रध्रयोऽविधीरपि ॥
दध्यादि च इवियोगेथेतण्डुलानि⁴ मुदानि च ।
खानीयादिपि वश्याणि स्वादूनि सखिलानि च ॥

¹ पुष्पफलादीनाम—व, द, च
² द्वाराजप्रयथक्तम—क, ख, ग, ढ
³ उपाद्वालतथापूर्व—क, द, उपाद्वालसात्—ख, ग, च
⁴ तण्डुलादि—च

17
पुराणप्रकरणे समिधो यथाशक्ति यथावसः।
आह्व्य याच्यास्वेत्वाः पूजास्तने निवेशयेत्।
नीलोपादानसमयमिथ्ये तदनु पूजयेत्॥” इति।

अस्या संहिताया संहितान्वेशु पुराणप्रकरण-हिविभाषाय प्रकरणादित्वः
च हेमोपादेयसस्मातद्रव्यविभागो द्रष्टव्यः अत्र याच्यास्वेतुकोडवृत्तमधुमाधमपक्षः।

“ङ्गमयज्ञक्रतं शस्त्म मध्यम कवःशुचयने।
अधर्मं तु क्रयक्रीति याचितं लघुमाधमम॥”

इति पुराणप्रकरणोक्तस्य सवेणु द्रव्यविभागेण सत्यागात्।

भोजराजस्त्वेत् पुपेशु राजस-तामसाविद्विभागं पुपपादक-पत्र-सूक्ष-धूप-द्रीप-वङ्गाभरणेषु वज्यावज्याविभागं च सजाहि—“अथ पुराणप्र

अविभानि—सात्त्विकानि राजसानि तामसानि निबानित।

शुक्लानि सात्त्विकानि। रक्तानि राजसानि। क्रूणानि

तामसानि निबानित। शुक्लानि द्विविभानि—शुक्लवर्ण वर्तकस्मिनि। शुक्लं शंकुकुन्दन्दविद्विभागम्। वर्तकं स्फटिकवर्गं। रक्तं

द्विविभाग—रक्तस्मि अर्धस्मिनि। रक्तम् जपाकुकुम्बादिविभागम्। अर्धणां

किरुक्कानादिविभागम्। पीत द्विविभाग—पीत हृतस्मिनि। क्रूणं द्विविभाग—

1 पण्णानि—च, त, व, छ
2 याच्यास्वेत्वाः—क, छ, याच्यास्वेत्वाः—क, ग, याच्यास्वेत्वाः (३) (माणि) व.
3 हन्ति प्रकरणादित्व—क, ल, ग, व, छ
4 अयः इति शब्दः छ, छ, छ कोशार्थ छ छः।
5 पारम्य—क, ल, व, च, छ
6 ध कोश एव ‘‘च’’ कारो क्षयः।

अरण नैचिति—क, ल, व, च, छ
नील श्यामेमिति। नीलं तापिष्ठादि। श्यामं विष्णुकान्तादि।
फलमेषा भिचने—सात्त्विकादर्शपतिनि राजसानि, तस्मादर्शपतिनि
तामसानि इति। एतानि स्वारामोत्पादितानि, आरण्यानि, कृतानि,
प्रतिमहाश्वार्थानि, याचितानि भाष्याणि पञ्चविधानि पुन्नपाणि। तत्र
स्वारामजनसुतमम्। आरण्यमध्यमम्। कृतमध्यमम्। अचितमध्यमायमम्।
प्रतिमहापुण्ये दात्तेर्व फलम्। कर्तुः किष्किद्वेषवः। तस्मात् प्रतिमहृलेषे
पुष्पैन्नाचेतेषे।

cरवीरौ पदौ ।

जगति-महिष्कोत्पलनि तिनिर्णी-तगर चन्दक-श्रेताके
कुटज-कक्कुल-केलदी-तुलकी-तमाल-बनमाली-सर्वक-शमी-सिन्धुकार-पलाश
मस्त्रेवी-फणिजक-पुत्राग-वंशपुत्राग-कुंडपुत्राग-मालकी-श्रेयकुलुके
कन्दलु-पन्ह-तहापुण्य-नाग-सदाभ्रात्र-घ्यङ्गु-विभ्र-वनभिक्षा-वक्ष्यास्त्रये
के चै विरेव गरिणी करिणारू (रू) द्वारको तुक्जस्था कारण-नन्दावते।


dvāra
dvāra

dvāra

dvāra

dvāra

dvāra

dvāra

dvāra
तृतीयोत्विकारः

पाणी प्रकाश्य पात्रे पुष्पाणि गुह्यियात् । पिषाय स्थापये दनाते प्रेयेसे¹ यथा न परिष्ठाते । केवलनुपपनिये दनात् माला वरा । मालाय लावरा । एक्युण्या माला, बहुयुण्या सकृ । तत्र सूर्ये पुष्पाणि न गुह्यियात्। निमिल्यसमानि भक्तन्तीति । देवोदिर्भाति चिन्द्रा न कुर्यात्, प्रशसामेव सवेरा कृष्यात् । देवोदित्वं मनुष्यो न गृहीयात् देवस्वं भवतीति । यत्कचित्तपीतवर्ण पुरं जलर्गज ग्लर्जः वा तदापिद स्मर्याम् । अनुक्रमांपि नान्यः² । तत्रापि वर्जनीयामि विशेषेण वर्ज्येत् ।

कारणः क्रुणार्ण कपिल्य गिरिकिणिकाम्–विभीतक–शिरिश–मदयन्ति–निरुण्डिः–सिन्दुराय–विशुद्ध–शालमली–जपार्–कनकोनमच्–कारण–विशपादप–बन्धुक–माधवी–नीपाजुन–पार्टिन–विज्ञान–कोशातकव्रलाथु–शिशु ⁴ इत्येतानि वृक्षवहीण विशेषेण ⁵ वर्ज्येत् । यव–युद्ध–मियडुः–मन्दपार–शण–दूर्वा–भूतण्यात्माणमेवादुक्कराणि गुह्यियात् । अनुपांशुककृणाणि निमिल्यसमानि भवति इति । अपामार्गं–सदर्मद्रा–सुखी–विलासश्च–पलास–पातके–तमाल–गन्धपूर्ण–क्रुणा–श्राही–शमिन्द्रक्षणामेव पर्याणि गृहीयात् । उपलामेव मुकुलं गृहीयात् । पद्मालोणीना जलजाना दिनहवादृह्य पर्यूपिततम। सर्वेष मूलाना–मुःरसूलमेव विशिष्यस्। देवदानखुतं धृष्टं चन्दनागरमेविशिष्टं विन्ध्याभारं सम्भव महास्तुम। सातस्तारम् क्रुणागरमेविशिष्टम्⁶ प्राण्यज्ञविविन्यम्यं वा धृष्टं विशेषदेवेत् । पात्रे गमेन सापिष्ठद्विधेषे⁷ तत्तेनाति क्रत्तं सूत्तवत्तितुतः

¹ अप्रतापे प्रेयेते–क, ख, ग, घ, झ
² अनुक्रमाङ्गाय–क, ख, ग, घ, झ
³ कारणः–च, झ, छ
⁴ शिशुवृक्षवहीण विशेषेण विशिष्यस्, शिशु इति क, ठ, छ चोषेशु पाठ
⁵ विशेषेण इति पद च कोश एव दस्येते
⁶ विन्ध्याभारार्थं क्रुणागरमिश्रितं इति यावत्, छ चोषेो न हस्येते
⁷ विभेषेष इति पद च कोशे नान्यः
मुखानिल्ल्यस्तिपित्र दीपं भोजेत्। तुकूल श्रीम नेत्रम्, सूद वा कार्पासिंकु सुगन्धधृतित्व नव वस्त्रं भोजेत्। हेम-रक्तमयमांसं द्वाच। दोषयुक्त मुक्तपूर्वं वा मनुष्यनामोर्णं भोजेत्।" ।

तदेवतचारकाचिंधार्मोषसुमुखु तारसं । अन्यदिपिसवभस्ततं-हितायु विस्थलेभु हेमवस्त्र। श्रीशाणिल्ल्यस्तिरे च काष्ठपुष्णत्ववर्णार्च्युन्यव्य-विभाग: कत्त। श्रीविष्णुसुखादिरु साधव्यवहसुगन्धु: कस्तुरी-सुगमद्यो-ज्वलरागाया परिमाह। अर्थाया गुजाम्बरसरस्मिः पवन कहौरेतनरक्तपुप्प-वर्जनसित्याय्यापि आकाशं। योगकोरिङ्गर्षार्षिमणादिन्स्क्युपपोर्ण च पूर्वव-विकारनिर्ध न बिस्मल्ल्यम्।

पव: द्रव्यावान्याज्यत प्रतिनिहितिनयमं तत्र तत्र सकि। यथोक उपायोरे प्रति श्रीशाणिल्ल्यस्तिरे—

अहिनियम्।

"कुलद्वापतितदिर्भु । काकिणीमिय।
उत्तरामिय मुहीश्यालापि कदाचन।" ॥ इति।

उत्तरु स्प्रि सत्वते—

"तस्यरात पतितात । झाण्डाकुम्भलोभमदानिन्तियाल।
मात्राविन्य न गुहियादभक्तकातुपोर्ण । ॥ इति।

1 मुखानिल्ल्यस्तिपित्र—क, ख, ग, च, ढ, व्यानन्द्विःस्तिपित्र इति चेन माध्यायास।
2 सारसाशि: सर्बं तोषसु पुष्कसान्तत्वेण तिलितोदितिसं।
3 प्रस्मतवष्य—च, ध, ढ
4 स्त्रैरिरस्त्र—शाणिल्ल्यस्तिपाल
5 इलादि—च
6 झण्डाकुल—सारसान्तत्तिनाथात
7 अपचार—क, झ
स्मर्यते च—

"केशवार्थ गृहृद्यस्य न तिष्ठति महीपते।
तस्त्यावं नैव मोक्षयमभक्ष्येण समं हि तत्॥") इति।

अत्र¹ पक्षममकर्ष वा केशवार्थस्यप्रतियोगिर्महिष्ठर्ये गृहृद्य स प्रति
भायम्। उभयाद्धश्वान्न्यस्योगात्। अन्यथा पक्षामतिः विशेषेण प्रयोगानु
पप्पते। प्रतियोगियाध्वेषविन्दुविन्दुक्षः वर्मेशाब्रोंपुष्टितव्य। सवेंद्रा चापदनापे
विज्ञानाचिह्नि प्रतियोगिहेतु भयोधिः मन्तविशेष भगवान् शौचक स्मरति—

"द्वारं दद्धिैःत्त्वकमच्छुि प्रीयतामिति।
प्रतिभीत्विशेषेव न ते मद्विष्योगणा॥") इति।

तथा बलादिमन्त्यात्तेरैपि ततचित्ताना प्रतियोगिहादि। बुद्धविश्वमन्त्येन सामान
् यत सवेंद्रादिग्रहणानुविद्यत पर्यापि तुलस्या मन्तविशेषत्वत्वकोपेशु
पदिष्टमेन्नेः, 'तुलस्यमृतमन्त्रमासि' इत्यादय।

एवं वृणयेन्द्रवन्यातातैवतस्यापन-याज्यादिभिर्मिथिः यथागाढः पुष्यकै
समुचितानि समाराधनोपयोक्ति न सम्पादित। पूर्विनिप्पद्विंपंश्चवियाच्यस्तु न
प्रतिभाेहादिः प्रवर्तैत। "आपस्तन्तरः वृत्ति।

प्रतिभेप्यालः

इस्वनुञ्जातैष्ठविधि 'वृत्ति प्राप्य प्रिसेतु,' इति स्मर
् णातु न नित्यां प्रवर्तैत। कृषि-वाणिज्यच व स्वर्यं क्रान्ते
कुसीदं वैकामायमपिैः ग्रंथं सम्बधवे। 'सतत कीर्तितं मा यतनक्ष्य
हदमादा' इत्यावृक्षसीन्द्रनवनकदियतनमपि पुष्प-पलादियुजोक्त्यकरणार्थ
तत्या उपादानकोटि निविष्टात। अत्र परिभाषकानां न स्वर्यं पुष्पापचायादि

¹ तत्र—क, ख, ग, घ, ङ
² नित्यांकर्मिः—क, च, झ
³ कुसीदं चैवस्वामायमपि—च
कर्त्तव्यः। यथोक्त यतिधर्मसुस्चयः—“फलंपरोपयाते प्रायश्चित्-
वियानाति त्व कर्त्तव्यमन्याहि हैवै।” इति। एव च इत्यवसिष्ठस्मृतिस्त्रो-
पत्ता—“जले मस्यादीना स्थले पयुष-सुग-सरीसुपादीना सर्वंनानामनमयं द्वारा गुष्थसुु-फलोपादान-देणन-मधुमासानतवनदनानि वर्येत्” इति।
इतरेण तु स्यव परस्तो वा अन्यायामादिरसम्भूतानामदत्तानि कहणे तस्करत्वमपि
स्यात्। इति तत्र तत्र दुःखवयम। सर्वनये च दुःख-युद्ध-दारादिनियो
मन्वादिभि—

“यानसयसनान्यस्य कृपामयुहाणिच।
अद्वचन्युपाल्लाण पंसस स्याचुरीयमाकृ।
अद्वचन्युपाल्लाण हिषा चैवालिबान।
पर्दारोपमेवा च शारीरं त्रिविध स्पद्यत्।” इत्यादिन।

तदिदं साक्ष्यं परस्यं वा सामारथ्यनौपकरणभूतान्यसयसमस्तवय्रो-
पादाने5 स्वतंयेषु ध्यानादिविरोधिकायकेशकर्मवहायासर्वत्रहिङ्गुष्णु न्यायत
प्रवेत्। इत्यादपध्रुव ।

प्रभुत्वायासवर्जनमापि हि5 सुमुखुरंकश्वव्यभाविकेलेष परिगणितेष्वः
गुणेः गोतम पहतम्—“द्वस्त सर्बमथ्युषुक्षीतिसयायसमायासो
पूर्वसिद्धव्यस्य
व्याल्परसुषो-
महिम्मकार्पण्यमस्तहतिः यस्येते नवारिशीतसकाः न
चाह्यासमुपणा न स द्रश्यण सायुज्य सायोक्य च
गच्छति, वस्त्र तु स्तु संस्कारानामकेवेशोष्पि

1 कर्त्तव्यम्—ष कोषे नास्ति
2 दुःखयुद्धम्—क, ख, च, च
3 हि शब्द ग, च, छ कोषेषु नास्ति
4 प्रभूत्वायासवर्जनमय पहतम् इति पर्यन्ते ख कोषे विभायः
अष्टाङ्गगुणाः अथ व येषां वायुज्व सापेक्ष च गच्छति
” इति।
एव सति बालक्रियानमत् समीपक्षां प्रजासतातस्मानानाविविधगुणाना
सदार्थायिने-सत्सम्भाषणादिक्षिताः सत्रहे न्यायत प्रवृत्ते
सम्य-गुप्तजनामपि पूर्वसिद्धपरिपूर्वावापूजोपकरणम् उपादानकोति
निवेश-नीयस। वाल्लक्रियामधेऽबुनाभवावेंड्य महाभारताचुकायात्वश्चादाल-पदरुपलसंज्ञितवुण्ययोगेन अनन्तरभावी चानहर्तथ्यप्रस्थात।
अति एव हि
तात्विकवन् —” श्रुताद्वन्त सन्तुष्टस्वाभू 
च कुलौहली” इति।
तस्मात समार्थनोपयुक्ताः
बालक्रियानतरं च सर्व यथार्थम् उपादानाम।
इति
व्याख्यातमित्वपदानस।

सत्य पाद प्रसार्य श्रितुरितित दक्षिण कन्हियिवा
जातुन्यायाय सम्यतरुजस्मपर् नागभोगे निधाय।
पधार्याहुष्टेन प्रतिभस्मध प्रागेन शज्जित
देवीभूषितुदेवो नवज्ज्ववनिम पात्व दिव्य परो न।

1 यस्य तु खल्ल इत्यार्थम् अनुवानो गौतमसूत्रभाग क, ख, द, च, छ, झ,
कोशें न हस्ते
2 प्रवृत्ते इति पद च, द, छ कोशे नेव ब्रिहते
3 उपादानकोति—च, द, च, छ
4 अति एव श्रुतिनिर्विकल्प —क, ग, च, अति एव हि श्रुतिनिर्विकल्प—ख, अति एव
हि श्रुतिविधि —छ
5 समार्थनोपयुक्त —क, ख, ग, च, झ
6 सम्यतरुजस्मुद्य—क, ख, ग, च, झ
7 जज्ञो जनयां जगता शम वैकुञ्ञ्यनथः इति सन्त्रस्तदेये पाठः
अध्यात्मिण्यान्तोपात्यपररुपविविशया भोगार्जनमध्ये इज्या
भाष्यकारणीतत्ततिथमद्विवरणमुद्वन व्याख्यास्यामः

इज्याबिध्यान-प्रतिवादः

मन्त्रसिद्धान्ते परिवारेकेवतु सुणीभूतमूलत्येनैवध्येककल्यातः

तत्र प्रथमप्रविकारिविशेषे बुद्ध-वत्त्विमाण्यो संगति दर्शितम्

“कर्मार्थमेण भ्रमण प्राप्त कालमनुस्मरेत्।
इज्यामेवाभिभिन्नज्ञातः स योनि सर्वकर्मणाम्” ।

इति प्रशस्तम्, विकीर्तिमन्त्रविषयभूतम्, अहोरात्रकल्ये प्रधानार्थ
दर्शिताः—‘अथ प्रसेकान्तिनो भगवदराधनप्रयोगो वक्ष्ये’ इतिैः

अथवाद्वस्तय प्रसिद्धकार्यकर्षन्तिवैभवविषयसंगति अथवा
परिश्रोत्तः इति भाष्यविद्यु स्थापितम्। अथ
गच्छे ३ यथावत् प्रपतिप्रतिपादनान्तरस्, तत् एव
तत्तत्वाविकारिविशेषसिद्धिसमन्तरं वा ४। “एकादशस्त्रस्य रूप-रूप गुण विभूतिः। श्रीवक्रमकरणविश्वासमुन्नि तस्मय शरण-मुग्धश्रवणभिन्निहिता तथा इति ब्रह्ममाणानुसारानुति। अत्र तथा विवेक-शरणागतिविश्वासमुन्नि ५ पूर्वक्षेत्रत्व विबंध्विविश्वितिः ज्ञायते। न च तत्र
‘अखिलजागरणाराक्ष’ इत्यादविवक्रमाभासकर्तिविविश्वितिः। तस्या प्रपति-
करणलवंशादि, यथाविश्वतस्तकर्रूप-रूप गुण-विश्वादीना च गच्छ एव।

१ गुणमूल—क, च।
२ वक्ष्य इत्यादि—क, ख, ग, च, ह।
३ गच्छे—क, ख, ग, ह।
४ वा शब्द क, ख, ग, ह कोशेषु नास्ति।
५ विषयगृहस्त्य—क, च, ह।
प्रवचनात् न "अन्यशरणस्वप्नाद्भविन्दुयुगलशरणसे जापे" इति च तत्र कण्ठहोके। तस्मात्स्थोके एवत्र अथशब्दाच्य।

परमेश्वरसो एकानत्वोत्पत्ति परमेक्ष्टा। सोधन्यास्त्वतित्व परमेक्ष्टा।

एकत्र अन्तो निश्चय प्राप्ततया प्राप्तकतया च।

परमेक्ष्टुशब्दाच्य।

तद्भव सभूत परमेक्ष्टा। परमेश्वरसो एकानत्वोत्पत्ति च।

इति च वा समास। तत्रापप्यन्योपायत्वान्यप्रयोजनत्वो समुच्छयात् पारस्मयम्।

अन्यप्रयोजनत च अन्यदेवताकलश्यश्यताः।

यथोक्तम्—

"चालविठ्ठो मम जनं भक्तः एव हि ते श्रुताः।

तेषामेक्ष्टतिः श्रेष्ठास्ते वैवन्यच्छेदिताः।" इति।

अन्यप्रयोजनत च आत्माभवानन्दनेतेपेष्टौपर्यंतमद्।

तद्ध्वेक्ष्यकम्—

"चैव तु शिष्याः भक्ताः फलकामः हि ते मताः।

सवेच्छेव चायवन्धामिणः प्रतिवृद्धस्तु मोक्षमात्।" इति।

एतेन मुल्यन्यायतया भगवदनैवभवानन्देष्यपि फलितुचारितायो निरस्त।

मुक्तान्निुपापसार्वोभोमान्त पुरुषकशीरास्वादनसुखवव्य स्वतंत्रेन परेरात्वे।

स्वपीत्यथेश्यस्यपादाध्यतिन्द्रपि संभवती तूम्यपिरेपत्सपतितम्।

हस्यम् च सदाचार्यसकारशायथाभविन्दगतगत्वादिश्राविदानीभारवेदित्रिपि तत्स्वभव ।

तत्र हि यथावत् राज्यनिस्थायाद्वित्वमक्ष्यमूलसुनेन अन्यदेवताकलश्यश्यतत् च ।

ता च वास्त्वा स्वर्गमेवाह भगवान्–

1 अत्र इति पद क, ख, ग, झ कोशेतु नासित
2 एतेन भगवदनैवेष्यपि—क, ख, ग, झ
3 च इति पद च कोशेतु न हस्यते
4 आह च स्वर्गमेव भगवान्—क, ख, ग, झ
“अनन्यदेवताभक्ता ये मद्दक्‌जनपिया।
मामेव शरण प्राप्तस्ते मद्दक्‌का प्रकोपिता॥” इति।

निरतिशयोन्मघवसत्ापुरुक्तवनिर्धर्येन विषयान्तरैवैमुख्यात्‌ अनन्य-
P्रयोजनकम्‌पि तत्‌संस्कृताम्‌। यस्या दशाया भगवान्त्यन्तास्य खुसादा-
विविवास खेचन्द्राराधनम्‌यो भवति। यथोक्त भवतता शौकेन—

“पराइदुरुक्ता गोविन्दे विषयालक्षेत्रसाम।
तेषा तत्तत्रम्‌ ब्रह्म दूरादूरात्ते स्थितम्‌॥
तन्मयेन गोविन्दे ये नरा न्यस्तचतुर्म्‌।
विषयत्वागिन्त्येषा विज्ञेष्यं च तदानि के॥” इति।

परमैकान्तिना देव-
तत्तान्तरवज्जेनम्।

एव परिमितविषयत्वागिना परिमितदेवतान्तरत्वागो नियतो
भवति।

“काल्कुत्त कर्मणा सिद्धि मयं इह देवता।
क्षिप हि मानुषे कोक सिद्धिभेद्यतं कर्मज्ञ।”

“ब्रह्माण शिष्यिक्षणे च याध्वाया देवता स्मृता।
प्रतिबुद्धा न सेवनं वस्मात्‌ परिमितं फलम्‌॥” इति।

परिमितफलसज्ज-तद्भावायं देवतासबन्धासबन्धप्रतिपादनात्‌। अतो यथा,

“परमाल्यं यो रक्तो विक्षो परमाल्यं।
सवेशणाबिनियुक्त स धेशं मौक्तमहतम्॥”

¹ फलसज्जदेवसज्जाव्यः—व
इति प्रतिपादितस्य परमात्मेतरस्वविविषयविकृतस्य प्रजन्तिधिकारिणो देवतान्तरवर्जनम्, तथा त्रिप्रव्याश्रमान्तरेशु प्रतिबुद्धाधिकारिणः। सत्यं ते प्रजन्तिनां देवतान्तरवर्जनम्। अत्री—

"श्रैकल्यमर्चम बिष्णोऽद्विताना तद्रातनाम।
नमस्काराचेवान्ते कुर्याचाल्यस्य कस्यचित्॥।" इति।

catu—

"ईश्वरो भगवानु विष्णु परसालम महान।
शास्त्रा चराचरेल्यैः य सत्यं परसा गतिः॥॥।" इति।

पुनसे एवाह—

"ध्यायते च येन्य विष्णुविशिष्टमृपार्थित।
कल्याकोटिघाश्च गतिमस्य न विचार्य।॥॥।" इति।

एवं प्रतिबुद्धाना सर्वेऽणा देवतान्तरवर्जन प्रागेव दशितम्। एतेऽन—

"देवतामर्चम सुष्ट्रा यति चैव त्रिमण्डलम्।
नमस्कार न कुर्याचेतुपबामेन शुद्धचित्॥॥।" इत्यादिकमपि प्रतिबुद्धेतरविषय मन्त्रम्। प्रतिबुद्धस्यपि स्वनमस्कारः

योगस्वास्त्रपरिवर्तण्यिनिन्तिशार्थाल्याकार्यमेत्।

निशेचातपर्वते समाराष्ट्रनावृंचम्।

एवं परमेकान्तिशाब्देनाधिकारिविशेष उक्त। तत्स्यं च,

"परदासरत्वावेव परदेयव्याप्तारयुक्त।
न स्पर्शनममनानाः स्पर्शा च पतितो मभेव॥॥।"
इस्यादिभिन्नहैतापायाकानि सवृणि¹ तत्र तत्र दृष्ट्वयि। समृहीत च समाराखनेपुत्रकर्मद्रव्यसाधारण्यथान विज्ञायेश्वरे —

"निशेषाणिविशिष्ठीभावाद्वे नैवापवो गुण। प्रीतिहेतु परेशम्य स्वरूपान्त्रे वक्तुष।।" इति।

आराधकश्रेणि हि अर्चनार्कल्ल्रमविशिष्ठम्। यथा "च प्रशस्तजातिस्वेभ
ततस्यादिपः प्रभादिपः प्रभादिपः गजातोयादिपः तैस्तैपहितिनिमित्तानि-
पेशविषयता, एवमारांके। वर्ष कुत्रित्युच्चतात्। आपायाँविचारनहेत्या
निशेषाणिविषयत भवति। अन्यथा 'नाविरो हुत्रितात्। इस्यादिभिन्नकोषण-
प्रस्मादात्। उपाधिकालिविषयस्यविविष्यादिपः च प्रायाणिचिविधानात्। अखाविदो-
स्कित बुद्वराणार्कल्ल्रविशेष चामाकिसिविषयस्यमिति सर्पकि भाष्यादिपः
"सर्वाचासुनातिथ्य प्राणायये तद्वरमहेशु। इस्यादिभिन्न सुवैस्मयरमवर्ष सिद्ध।
अपि च राजवदुभारो दृष्ट्व विचित्रते। राज्योपत्थायुविरुचिचारपरिहार-
प्रस्तावा, तद्वर्द्धाति। यथा च गुणवति राजनि सेवकाना तापराधानामपि
क्षमांमार्गेन निरस्पर्धत्त्त तथेहातीति तथाम।।" ईदमपि समृहीतम् —

"अर्जनादशब्द ज्ञानादपरेषेचु सत्वपि।
प्रायाणिचिवक्षमस्य स्यात्मेनेकैव केवलम्।।" इति।

वत्वनन्तरस्मुक्तम् —

"अर्जनादिभिन्नहैताक्षियकारार्थति।
अतोऽन्तक्रियास्तरोक्तिशुद्धिमार्गा।।
कृपप्रपवास्य देवस्य सवृणि प्रस्तृहितति तत्क्रियम्।।" इति —

¹ सवृणि — क, ल, ग, च, झ कोषेन नाहित
² प्रायाणिकार्णिविषय — य
³ इति लाम — च, द, छ
एतदपि क्षामण्योक्तान्यापक्रम्। अन्यथा क्षमस्वेति प्रार्थनाविधानानुपपते। न चैत्यवता कृतार्कायेन निर्मिते भवितवर्मम्।

“प्रक्षालनाद्वित पद्मस्य दूराधस्पर्शेन वर्मु” इति न्यायात्।

यथकर्मण्यतापादः
दोषा।

अत्र चाकर्मण्यताहेतृनपराधानेवमहै भगवान्—

“श्रुण सुन्दरी सत्वेन आहारस्य विनिर्णयम्।
आहारो यस्तक्षारस्यस्तक्षारस्यं लघुभोजनं।
भोजन यस्तू सुख्लित मम योगाय माधविः।
अशुभ कर्म न्तः क्षत्रापी पुरुषो धर्मसश्रीतम्।
आहार चैव कर्मण्यमुपुरुषुक्लोत नित्यशः।

सवेशा च तत्कर्म प्रमृते प्राणधारणम्।
अकर्मण्यांसि क्षत्रापिसि चैर्म नुष्पामि समप्रति।
राजाच च नं भोक्तय सम भृंगे कन्याबन।
राजाचेन तु भुक्ते क्षमायो महानं भवेत्।
श्रवारिणेद्वराधायुं न सेवेत मम पिते।
भोज्यात्मानाहरारेषु ये मया परिक्रितिता।
द्वितीयमपराध तु धर्मविविष्य भवते।
गत्वा मेध्युषस्य तु यस्तु मा स्मृत्ते नर।”

1 प्रार्थनानुपपते—क, ख, ग, ह।
2 कृतार्कायेन—क, ख, ग, च, ह।
3 अपराधानाह—क, ख, ग, च, ह।
4 तैव चाजैव कर्मण्यैर्नीत्वात् शाल्यस्वस्थ। इति वराहपुराणपाठ
तृतीयमपराध तु कल्पयामि वसुनधरे ।
द्द्वा तु मृतक देवी यस्तु मार्गपर्ययति ॥
चतुर्थमपराध तु न क्षमामि वसुनधरे ।
म्युष्ठा¹ रजम्वला नारी यस्तु मार्गपर्ययति ॥
पञ्चममपराध च द्द्वा चैै न क्षमाम्यहम् ।
म्युष्ठा तु मृतक चैव संस्कार मृतकस्य तैै ॥
अपराधस्य वषठ न क्षमामि वसुनधरे ।
मामार्गविधो नाले वात मुख्यति निर्धारण ॥
सप्तममपराधोपय तम देवी न रोचते ॥
मामार्गविधो तु पुरीष यस्तु मुख्यति ॥
अष्टममपराधोपय ममात्र तु न रोचने ।
मामार्गविधो तु यो हि वाचा प्रभाषते ॥
नवममपराध तु न क्षमामि वसुनधरे ।
यस्तु नीचे मवेशण प्राद्वऽतो मा प्रपशयति ॥
दशममपराधोपय मम देवी न रोचते ।
परिधानकवस्य च यस्तु तैै मा प्रपशयते² ॥
एकादशमपराधस्य मम विश्रयकारणव ।
कुकुलस्तु यथा कर्मणि कुरूते कर्मकारण ॥
द्वादशमपराध तु कल्पयामि वसुन�रे ।
अवकर्मण्यामि पुप्पाणि यस्तु मार्गपर्ययत् ॥
त्रियोपादमपराध तु न क्षमामि वसुनधरे ।
यस्तु रक्षैै मवेशण कैलुभुमेनानविधित ॥

¹ द्द्वा—क, ल, ग, च, ज
² प्रपशयति—क, ल, ग, च, ज
तृतीयोढिकांग

चतुर्दशापाराध तु न क्षमामि वसुन्धरे ।
अन्धकारे तु मा देविः य स्मृतत्व(तु) कदाचन ॥
पञ्चदशापाराध तं कल्याणभि वसुन्धरे ।
यस्तु कुर्णेन कष्ठेण मम कर्माणि कार्येत ॥
पोडश चापराध तं कल्याणभि न संशय ।
वासिः भैमवधून्नानूः वै यस्तु मम्युपकल्याणेत् ॥
सत्तदशापाराध तं कल्याणभि वसुन्धरे ।
श्लान स्पृष्टा ममान्यथा यो दयानन्दम माधविः ॥
अश्वादशापाराधं तं कल्याणभि न संशय ।
वाराईं यस्तु मात्र वै भक्तिविला प्रपनने ॥
एकोनविशापाराध प्रतिज्ञानाभि माधविः ।
जाल्पादः¹ समस्तहुः वै यस्तु मात्मपरिवर्ति ॥
अपराध विशालेऽ² कल्याणभि वसुन्धरे ।
स्पृष्टा वै दीपक यस्तु मोहात् स्पृष्टशति माधविः ॥
एकविशापाराध तं कल्याणभि वसुन्धरे ।
मेश्वन यस्तु वै गल्वा मम चैवाभिगच्छति ॥
व्यविशापाराध तु तमहु चोपकल्याणे ।
पिण्याकं भक्तिविला तु मम चैवोपचककेत्व्र त्र्योविशापाराध तं नरो मम च कल्याणेत् ।
मज्ञनावज्ञानन्दं यो मा तु पश्चाति माधविः ॥
चतुर्विशापाराधं तं कल्याणभि वसुन्धरे ।
एकहस्त्प्रणामं च य करोति च भामिनि ॥

¹ जाल्पाद—क, ड, च
² विशालेऽति चेत् सम्यक्
³ च कोशाध्वत्रं उपकेत्वद्व इति पाठ
पञ्चविशापरार्थं तं न क्षमामि वसुन्धरे ।
परम्प्रणकेनेव यस्तु मामभिगच्छति ॥
सप्तविशापरार्थं तं न क्षमामि वसुन्धरे ।
नवायं तु त्रीणिमादल्लापीह भूज्यते ॥
अध्याविशापराधं कल्पयामि वसुन्धरे ।
अद्वच्च सुमनो यो वै धूपं मे दातुभिच्छति ॥
एकोन्त्रिशापरार्थं कल्पयामि वसुन्धरे ।
सोपालकस्तु यो मत्यो मामेवमुपपति ॥
अप्रारङ्गिमं त्रिशं कल्पयामि वसुन्धरे ।
मेरीमतादियतव तु यस्तु मा प्रतिवोधति ॥
एक्त्रिशापराधं तु कल्पयामि वसुन्धरे ।
अजीर्णसमाविष्यो यस्तु मामपपति ।
महापाराधं दत्तब्राह्मणिशमिह चोतमम्” ॥ इति ।
एवमेततन्नानि चानहृतानिमित्तानि परिहरत , सभवे च सानुताप यथो
चिंतं प्रायाधिकतमनुतिथित इह समाराधनाधिकारितवम् ।
एवं जात्यादिनिवन्धनाधिकारविशेषोपि शाक्षेषु श्रृवते । यथोक्तं
जात्यादिनिवन्धनो- श्रीसात्वते—
उपाधिकारिविशेषे ।

“अष्टाध्योगिनित्रिशान हुन्यागगिरात्मनाम ।
योगिनाधिकार भ्रादेकसिनू हुन्येश्वरेय ॥
व्यामिश्रयामुक्ताना बिराणा बेदविदिनाम्¹ ।
समन्ते तु चतुर्धश्च त्वंधिकारो ² न चान्यथा ॥

¹ बेदविदिनाम—ख, ड, छ
² मन्त्रे तु चतुर्घाँ हु अधिकारो—क, ख, ग, च, ज्ञ
तृतीयोक्तिकारः

त्रयाणा क्षत्रियादीना प्रपञ्चाना च तत्त्वः।
अमन्त्रधिकारस्तु चातुर्युहिन्द्रियाक्मे॥
सकिये मन्त्रचक्रे तु बैमवेदपि विवेकिनाम्।
ममतासजिण्णत्वान्स्थक्षर्मनिर्तत्त्वानाम्॥
कर्मवास्तवाद्वेते सम्यक्सत्ताना परस्ये॥
चतुर्णामिकारे त्र्य व्रदेः१ दीश्चक्रे सति॥
एव सप्रतिप्रज्ञा मन्त्रवृहे यथार्थित्वः।
विधामेकमूख्यं समार्कणं सम्ब्रह्मसापि’॥” इति।

जयादिषु चातादिमेदो दृष्टव्यः। सवभाषांस्ततो भगवस्माति। समां-
विकलानामपि भागवतानामु * * * * * *

[अत्र सवभाषाद्वर्णोक्तो श्रन्यांशो द्वसो विलोकयते’२]।

अथ स्वाध्याय व्यास्यस्याध्यायः। चतुर्थं क्रिये सभासे स्वाध्यायः
वेदवाक्यार्थवृक्षफलकरणाय विदितसकवेदः-तदर्थाना स्वयोगहिन्दसाक्षरक्तते
परारस्तवाध्यायत्वान्मु-पराशार-पाराशरी-शुकल
शौनकादिना महर्षिणा प्रबन्धाना३ श्रवण-मनन-ज्ञान-
दिविभविभमेतु। तद्रुपुर्क व्यासेन तकवाक्ततम्—’’इतिहासपुराणाभ्या
वेदं समुपपूणमेत्’’ इति। दक्षेण तु ’’इतिरासपुराणाभ्या कष्ट समम-
मथ्येतु’’ इति। एवम् ’’शुक्लोपस्थाय चादि्त्य पुराणान्ति सदा पठेतु’’

१ प्रतेष—क, च, व
२ कियान्त्र प्रन्यानो ख्य इति न जाेयते
३ ‘महर्षिणा प्रबन्धानो’ इति स्थाने ‘बेदोपपूणानिः’ इति पढ़—क, ख, ग, च,
स कोशेण हस्यरे
শ্রীপাশ্চরাণর্ক্ষা

ইত্যাদিক চ দ্রষ্ট্যম্ । উপবুধনিষেধপ্রেক্ষ্য উপবুধগীব্যেনভাগজপ এব যুক্ত। তত্ত্বাদি সাক্ষাত্প্রতিপাদক এব ভাগে জন্ম ইতি শ্রীশান্নি
ল্যাস্ট্যাদিপূঠকং । সংগ্রহচিনা মহামন্ত্রস্তকানা চ সর্বসারভূত্যাপক
মন্ত্রং প্রদপেতে ।

জপাদিকাকেড়িপি গুরুদিঘু মৌনরজনঃ সর্বে রক্তকম্ । আহ্ চৈব
বোধায়নঃ—

স্বাম্যায়যমধ্যে
গুরুদিঘু পুঠকার ।

“জপসস্ত্যে গুরুরীপি বৈপ্নায় দামাগত ।
সমাহাতায়পূজ্যা তে তস্য কুলানুরাজ্য চ ॥
অনুষ্ঠায্য তত কুর্পেজপলেন সমাহিত ।” ॥

“সর্বস্য প্রভবো যস্মাদ্যিপ্পুজ্যা প্রথম না রা
তন্মূলত কিয়া সবাঁ সফলাঃ সতি হি ॥” ইতি ।

তত্ত্ব মৌনমন্ত্রাচিন্তনাদানো নিয়মায়স্তত্র তত্র শাখা । শিশ্ব-গুরু-সর্বভাষ
চারিভি শ্রোতিরশৃঙ্খলস্মৃতি বীতানাম সহ তাদে, “বোধবন্ন
প্রস্তর্” ইত্যুৎকর্সমাদোক্কি তত্রনির্ণয়ফল্যান্বিতাঃ ইতিহাস-পুরা
ণাদিশল স্বাধ্যাযকাল এব প্রবত্তিনী। স্মরিতি চাহিদযুগমান্ত-
প্রতি পূর্ববাস্ত্যার্থেঃ—“জপদ্যাপ্যে চিছ্যান্থ ধারবেন বিচারত ।”
ইতি । “বিচারোভ্যসন জাপ ” ইতি চ । উক্ত বানুযাগ
বিধানান্তরে শ্রীসাত্ত্বতে “সমাচ্ছ পুনর্যাযাত্ত প্রায়তে মহাবেদুগাহ্যু”
ইত্যাক্ত্যা,

¹ চ কোষাধিন্যত্র চ কারো ন বিচারে
"मनोबुद्धि भिमानेन सह न्यस्त धरातले ।
कृमवचतुर्पदानं शिरस्तैव पद्मम् ॥" ॥

इत्यादि ॥ च विधायः

अधाजनं नमस्तत्त्वं शुपविद्यामतो हरे ॥
आमाध्यायनं कुर्यात् तद्वायाः श्चिर्यार्थविचारणम् ॥॥ इति ॥

तदिद् भगवत्थीणं स्वचितर्ज्ञकेतिहास-पुराण-स्तोत्र-निगमान्तद्वयं-व्याकपेन शास्त्रण-मन्त्रादीना श्रवण-मनन-पवचन-जपादयो वाद-सवाददयश्रेण यौगिकज्ञान- पदीपके ज्ञायमाना ।

"पार्थसमनूत कैवं पैंतुन्य चैव सर्वेश ।
अनविद्यमलापश्रु वादमय स्वच्छुविविचम ॥॥

इत्यादि निदर्शितविविधवाचिकपादयप्रतिविनिधनं सौं व्यापरा यथासम्भवं संभूय प्रथमभूय वा स्वाभ्याविभवति। शामाऊपुकश्वदेशीयं कुर्यादिति स्वाभावयसरः। उक हि महामारे——

"यच्छूतं न चिरगाय न धर्माय न शान्ते ।
सूतवद्द्वपि शवदेश काकवाणितमेव तत् ॥॥ इति ॥

"न शवदेशास्त्रासभितमं मोक्ष ॥ इत्यादि च ॥

1 कृमवचतुर्पदानं ध, द, छ कोदेशु नास्ति
2 इत्यादि ॥ साध्यार्थप्रणाम—ध, द, छ
3 विभो—ध, द, छ
4 चिर्यार्थप्रणाम—ध, छ
5 इति च—क, ख, ग, च
अथ लोहितायति भास्करे यथासूत्रः सायसन्योपासनम्, सायाहोम, पुनर्यथायति भगवदमहमनेहिंदितनपूर्वक भोज-सायसन्यादिकम्। नम्। केन्चिनितिचेन बिछुः भोजने प्राणामिहोत्र-मन्त्रजप,, तत्थ रात्रियोग्यस्वाभायो योग्येति कम्। तत्र प्रमाणानि—

"उभे सन्त्वे भगवानभिन्नत्य्"।
"नामिवेद हेरे किन्नित समस्तीयातु पावणम्"।
"साय प्रातिहतिातीनामशन श्रुतिचोदितम्।
नान्तरा भोजन कर्ल्यामिहोत्रस्मो विधि"।
"प्राणामिहोत्रमन्त्राथ बिछुः भोजने ज्ञेषु"।
"प्रदोषपत्रिकामो यामो वेदाभ्यासेन वाप्येषु।
तत्पूर्वौपररात्रेणु पुजायान " इत्यादीनि।

"अन्नप्रयोजनाधिकरिवे भूत्यामािस्ताभ्यायेन त्र्योदस्या प्रदोषारिव- महाप्रदोषे मौना-काले" वर्णीय। यथा सुग्रीवित्त कालविधाने—चरिकम्।

"विशुद्धिवन्दितयन्त्यपद्धदशीप्रथमायस्मीशु कविनाथंतियो।
रजनीमुखे च मदनाधिपने विधिराह नाथ्यवनकम नृणाम्।"।

इति।

स्मृत्त्वन्त्ये चैतुपात्रम्—

"मितसन्ध्योदशस्य संसर्जनास्मानो हितम्।
अहोद्यागेन संजुक्त राज्यर्ध मौनमात्रेषु।"।

इति।

1 महाबदभिमम् — क, ख, ग, च, द्र।
2 अन्नप्रयोजनाधिकरिवर्त्यपुजायाम् — क, च, द्र।
3 कालाधि — च।
4 ल्योद्यागेन स्मरेन — क, ख, ग, च, ल्योद्यागेन स्मरेन — च (अन्त च दक-कोषयो पाठे अस्पष्टाः सुता संदिग्धाः च)।
एवं तत्कालिनियतसाधारणे त्रिविध तिरिक्कदशाया प्रदोषालयकाले मौन-विधानात् मर्यादादिकमपि वर्त्तिनीयम। यथोक्त क्रमनान्तरलपि—
"जपेऽन सन्यासकारेण प्रदोपोक्षणुभेदे च") इति। विष्णुवायुवादिषु तु स्वाध्यायजयपमार्ग मित्रित्वमे, मन्त्रजपादिक तु विचारिने। उत्क चाष्ट्राक्षर-जपय नित्यत्व बोधायनेन—

"एव गुरोऽ समार्थेय मन्त्रानुधारानमार्गेत।
अष्टाक्षर जपेद्विन्तितयात्रार्द्धसंस्करण।।
अतस्वाध्यायक गर्भ नामसंवामि किचन।।
यावजीवं ज्ञानमार्गपति पाट्यादहरहरणेव।।
अष्टाक्षराणि यथं निःयो नैमिति कोडिपिव।।
काम्यो वापि भवेत्तत्व निःयो देववाचनाः स्थताः।"

न चाष्ट्र मौनविधिकाले भगवद्वर्मविच्छेदः। तदानी यथाविधि मौनानुधारा-स्थ्यैवं भगवत्सेवसर्वत्वात् प्रदोषिविविधा निरूपितिविविधा वा भगवदाज्ञ्यावर्म नवेदानुबप्तनीवा इत्वा चिन्तानुधारानस्सिद्धा। यथपि च अतकौशय प्रदोषे हरिदर्शनादिक अतिरिक्तनित्य तथानुपालित परमेकालीतितिमिर्ज्याराजदिति, तथापि स्वगुहा चापायो चत्वरिक्तवाचर्यदानं ज। उत्क चैव बोधायनीणे पुराण-सारसमुखे—

1 गुरु—व।
2 मित्येववाचना—क, ख, च, जः।
3 यथाविधिमौनानुधारास्थेव—क, ख, द, च, छ, झ (अयमेव पातो यथाशब्द-विद्विनो ग कोशिकेपि हस्ते।)
4 स्वगुहा चापायः इत्यत् व्यवस्था ध, द, छ कोशितु न हस्ते।
5 ततकौशयत्रैतिष्ट विषय बहुदु कोशितु पाठ, क, झ कोशियो पर तत्कौशल्यात् इति वर्तते।
“आस्थानयो शिला सेवनो विमानस्त्रं कालत।
स्वगुणो वर्णो सेवनो भगवान विना प्रभु।” || इति।

मंडलालेखदेव्युपरागादिनिमितिकधिशेषसंस्करे खानादिपूर्वक्कभववस्वदेवाजपादिक-
मक्यक्तैद्वित्वत्यथा विधीयति इति न विरोध।

पत्रो च स्वाभ्याय-योगो आदिकानुयागात् पूर्वेमेव केषुचित् सहिता-
विशेषेपुरु समाहल्योपदिष्टे। यथा समग्रीत नारायण-
श्रुतृयागात् पूर्वेमेव समाहल्योजुन्नामम्।

“पुनः प्रणम्य देवेशमहो भागो तुरीयके।
द्रिष्टक्षणवादिमनुष्यं स्वामुसहितम्।” ||
विशेषेन जपेनमंत्रमहोत्सवसेहसंकृम।
अष्ठोत्तरं वाणि यथाशक्ति दशावरम्।”
मुरैदीश्व नमस्त्र्य वीजःकवश्चातिक तथा।
मन्त्राथ नामयेशमार्गादादिगन्देवक्त्।
जस्ता च शुचिर योगमस्थाय प्रणमेभरिष।
स्वाभाम नीत्वा देवेश् ॥ प्रह सपरिवारकम्।
तत्त्राथदिनिमित्वचर्च्य रक्षा कृत्वा सहस्याक्ते।
पुनः पुनः प्रणम्याद होमाद सत्रिकाय च।
अनुष्ठाग तत् कृत्वा कृत्वादियो भवेचर।”” || इति।

1 आपादाकोलत्कानू इत्यास्मां निल्लवा देवेश इति रावत् ्व, ग कोषयो विख्यातः।

2 स्वाभाम नीत्वा देवेश इति क कोशें त कोषलय शरदिशक्तिका च ह्यायें।
तुनयोद्विकार

अयमेव क्रमो विस्त्रेणोत्तमद्रुमधिविज्ञवरेधरे । तथाहि—

' प्रासमहत्युत्तमसं व्य-यायथमुदितस्य
विज्ञाप्य विल्पे तम्रे काव्यानुजर्तमतोपि च ॥
नायार्थाविद्विल्पोति समाहत्येनिद्राय सह ।
जपजायकर्मं मन्त्र प्राणायामपूर सरसम ॥
प्रयत्परया भक्त्या पूर्वेमैव समाहित ॥
कराणुविघरंगु न्यासाम् कुला यथोदितान् ।
गुरु मन्त्रमृणिमः छन्दो देवताधि ¹ यथाकम्मम् ॥
शर्क्षे वीज च शिरसा प्रणमेवभवादत् ² ।
इद्द गुद्धय सर्वेभ्यः ³ क्रियन्ते शिरसा नम ॥
मन्त्रजानपददृश् यस्तदुःष्टोपिष्मापत्य ¹ तापतम ।
नमस्ते मन्त्रिकाण्या नमस्तेद्यक्षराल्मे ॥
नमस्ते चेतनाद्वार परशुभाष्मालिने ।
स्थितान्तरडेये सवाामातम सनियच्छते ॥
अपयेद्याक्षरमयत्यामिने हृत्ये नम ।
वाण्डकर्मांकमन्त्रमाण्डलम्यामामानिनीम् ⁴ ॥
छन्दोऽवरी गायत्री शिरसा प्रणमाम्यहम् ।
मन्त्रावकति स्थिता यस्मिनाशिनेयपारितःधिणिः' ॥

¹ श्रव्यायानद्वितावधे—छ
² प्रणमेवभवादत्—०, व, प्रणमेवभवादत्—व, ग्, प्रणमेवभवादत्—ि
³ गुरुम्बः प्रवेभ्यः—०, च, श्र
⁴ अयामामामिनीम्—०, व, श्र, च, श्र, मुद्रितकारिकापासः
⁵ इद्यार्थाविणि—व, ग्, इद्यार्थाविणि—ि कोशाल कारिकायमपि
पद्म नारायणायेति शक्ति ता प्रणवोस्मयहम्।
अकारादुखितं बीज वासुदेवाभियायिनं॥
तद्धीरजस्व ध्वनि प्रबुद्ध प्रणवोस्मयहम्।
मन्त्रस्य देवता चापि परमात्मानमय्यहम्॥
नारायण परं ब्रह्म नतोश्चिरा शिरसा, हरिः।
प्रणम्य चैव सूक्ष्मवीन गन्धावैरम्यूङ्य च॥
अनिः भगवद्ध्रमापीश्चतुदलवेदयनं।
जपेदःख्यातं मनं तद्देवमक्षितं च॥
अष्टोत्सरस्वतं वा शतं वा दशं चौलुक॥
जपातं मनं ध्यातं यथोक्तानुक्रितमच्छयस्॥
सप्तमीक सानुयात्र सद्ग्रहणेश्चसूः॥
श्लेष्यं मनं योगम सुनिश्चिर हस्मानस॥
उद्धारं च ततो योगाह्वङ्गतं प्रणित्यस्खलम्॥
स्थिताप्रेमे देवदेवस्य कुल्ला मूढिः स्वमज्ञलिम्॥
तत् स्वमै प्रपञ्जायं दृष्टे तेनात्मेण सति॥

1 प्रणामंत्रहम्—कारिकापाठ
2 वासुदेवाभियायिनं—ड, छ, कारिकायामिपि
3 'मन्त्रस्य देवता' इत्याभस्य 'शिरसा हरिः' इति ध्वनि एक 'मन्त्र
शक्तिः' इसस्य 'कोकस्य पूर्व क, ख, ग, च, औ कोशिषु पतवते
4 अवतोक्रेवेत्—क, ख, ग, च, ह, कारिकायामिपि
5 'स्वमज्ञलिम्' इत्याभस्य 'जिज्ञासा इति मन्त्रिण त देव वरण विजेत्' इति कारि-
काया 'कोकस्म अविकद्वय्यते
6 तस्मै प्रसञ्जय—क, ख, ग, ड, च, छ, ह, स्वस्मै प्रसञ्जय—च, स्वस्मै प्रपञ्जाय इति दु कारिकापाठ
तुलीयोभिकार

निर्मय: सर्वभूतेयो भवेनिषीद्वारमानस।
कर्मण्यवसिते तत्सिन् दुर्भे दुष्करे रेणि च।
अर्थं दत्तं यथापूर्वं स्वमात्मानः निचेच च।
स्वनिवेदनमन्नेण दासशिष्यास्माजात्मनं।
सादरं स्येनः शिरसा भक्तिनिव ³ पराल्मने।
निदध्यातं सं च कृत्तवं तस्मिनेव पराल्मानि।
क्षायुक्तकापराराधनं स्वानं ज्ञानमात्रात्मादितितात्।
असंख्यानि सुझाधः ⁴ क्रियामाणानेनिविश।
अज्ञानंतोऽवशयण्यक्या ⁵ वा आलोक्यादुष्प्रभावत।
कृत्यं प्रथमं क्षणं क्षणं भयं अभयं मा विभो।
अज्ञानदया शानस्तुष्यं यदृक्तं क्रतं मया।
क्षणमयं तदेशेण दशयेन च गृहाण माम्।
उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मया।
अपचारानिमानं सर्वं स्मरण पुरुषोत्तम।
शिरसा मातितेतैव प्रस्त्रेन पराल्मन।
क्षान्तस्वर्पचारेण करुणाम्भवत्वर्षणं।

¹ स्व चालमान—क, ख, ग, घ, ढ, छ, झ
² स्वोढक स्येन—क, ख, च, झ, स्तोढक स्येन—ग, ढ, छ, स्तोढक स्येन—घ
असा सादर स्येन म्ति कारिकापाठ आहत
³ भक्तिनिव—क, ख, च, झ, भक्तिनुक—ड, छ, भक्तिनिवपाल्मने—
कारिकापाठ
⁴ अस्मात्राबिहत्वाध—क, ख, घ, झ, अस्मात्रानि सज्ज्याध—ग, अस्मात्रान-
बिघाध—कारिका
⁵ अश्वक्त्य वायुपाल्स्यात्—क, च, झ. 
श्रीपार्षदरक्षा

वास्तव्यौदयार्योसिल्ल्यायचनकतुणुणारिनाः

अश्रश्वयारङ्गेन कृपया परया स्वया

समितालोकमधुरमाह्याहहुत्या गिरि

दृष्ट तत्रतयोऽयुधम स्वयमेव स्वर्धीनि

वहस्तचरणस्पर्शिनिनिताशेषकल्मप्र

आसिया सुचिरं तस्य पुरत परया मुदा

समुदाय ततसः मूर्यो मूर्य प्रणम्य च

स्मारिया स्वक धाम तथामय प्रणम्य च

द्वाध वातुरायम् तत्र देव समापयेत्

सपल्लिक सातुसार सद्यारघणेष्मसु

ततस्तद्विन्यास सुपथान स्वच्छुततम

अननतःवयुत्तिनस्तद्विन्यास सुपथान स्वच्छुततम

आसीन्योस्तथा

आसीनेये वधायं सस्तान्यालिपि सर्वत

आधर्यपायाचमनताखालादि यथोखितमु

देवाय देवीयुक्ताय सातुसार निवेद च

प्रणय दण्डवड़बुख्या भूयो भूय पुरो हरे

अनुस्याचदिक चाँथ चिकिर्षाधिक विधिम

दातानुज परेणापि गमनायात्मनो वहि

निर्गमत्वकामो निष्कण्य देव दावारिकारितु

समय सातुसार चण्डालिन् द्वारायालकान

1 गुणाहिना—च, द, छ

2 समाययेत—च, द, छ

3 तदा—क, ख, ग, च, थ
तृतीयोऽधिकार

कुसुदादीनू गणेशाच चकादीन्यायुधान्यापि।
गर्हूं व विशेषेण शेष जोड़तानं तथा।।
प्रणम्य स्मारवेद्व सबोद्धादरसाधवसाम।।
विष्किपनू जीवितसिव नयमविव महानिधिम्।।
विनिःस्त्रूचव चक्षु स्वर्प्यविचव कल्पकम्।।
सवेन भवन्त सगणा सच्चदा सर्वदिश्वचपि।।
सावधानार्थ तिष्ठन्तु विष्किपामि भवस्महस्।।
मम नाथ मम गुरुं पितर मातरं च मे।।
हरि चियं भुव चापि तानं पालयं सर्वं।।
यथानिशिष्टस्वप में सन्दर्शयत सर्वं।।
भवत शरण गतवा औजामि गतसार्वस।।
इति विज्ञाय तातं पश्चात प्रार्थयेत हरि गिरा।।
ननु देव त्वभूवैच सस्थावर्चरं जगव।।
श्रावद्वशावरान्तं च परिपासी विभमें च।।
सहरिय्यसि चाप्यनू रूपि स्वेन स्वेय्यवेशिसि।।
केन त्व पालयमें देव केन च व चिन्हिसिसं।।
अतवस्वेयव त्वा देवो चण्ठादीनू पाल्कार्णि।।
मा च मामकम्बोऽहसव गुणमोहनं।।
पालाधिवा स्वसंहल्पमान्त्रेण मघसुद्वन।।
त्वा मया लविय निश्चित विश्वस्तेनाधिकल्प।।
आपलाय यथाकाल सर्वं मे दाल्महीवि।।

1 सांवस —क, ख, च, ढ
2 विभयसे—क च, ढ
अथ योगं व्यास्यायामः। तत्र, अनन्यप्रयोजनाधिकर्तं योग-विशेषः। 'इद्भवः परमात्मायम्' ह्यादिना श्रीशास्त्रे।
्योगविधि:।
ल्यस्मृत्यकः प्रागेव दर्शितः। श्रीसात्तत्त्वाधृपदिशं।
योगप्रकाराणामविरोधश्च सम्यकं समर्थितः। तत्र भगवान् परशार-स्त्तेवमाहः।

"अत्मप्रयोगसङ्गेशा विशिष्ठा या मनोगतिः।
तस्या ब्रह्मण संयोगो योग इत्यभिचयते।" इति।

1 तत्र परशारस्त्तेवमाह भगवान्—क, ख, ग, घ।
तृतीयोद्धिकारः

अते व तन्त्रस्ययोजनस्य योगः। श्रुद्धयोगान्तराणी तु सिद्धचन्तरार्थादेव योगशाङ्केशु पञ्चते। यद्यथायन्यप्ययोजनस्यापि तत्र तपोवनयासविधा-मेदात्, स्वनिधाविषयततसहितत्सिद्धस्विद्धास्विलोक्त्वा त्वमेदात् अनुसन्धेयरूप-गुण-विभूत्य, वाचिकं नाना भवति। तथापि स्वरूपनिरूपकानन्त्वादििपकानिरूपितम् स्वस्ये सर्वेश्चित्त बोधि परास्म्र। श्रीमति पुरुषोत्तमे तत्तद्विधोदित-रूपादिविषेषविधिश्च मनोत्तच्छन्नतयंतररूपलम्ब योगविषयविनिग्रहः। अत एव,

"प्रथमभूतेऽयर्थ: चतुर्वाणिषममकरम्।

समाधौ योगद्वेषक शाळिद्य सम्मुक्तवान्॥"

इति महाभारतबर्णं सुस्मर्तः१ भवति।

अत्र तु भाष्यकारार्थ-कलातिनिग-गच्च-स्त्रोतादिशु यथानसून्दरमूर्ति तथेव ततस्म्यदायनिष्ठितेऽनुसून्दरमूर्ति। श्रीवैकुण्ठादि तु२ अनन्यतं प्रपतिमेवा-पवर्गोपायं बिधायं, तत्स्येव श्रीप्रसादोरोगस्य कृपाचार-योगे अनुसून्दरे विषया। भोजनादित्वाः३ स्वयंप्रयोजनत्वैव ध्यायोगबिशोध

तदनुवन्यनस्वैनिवेशावशेष प्रपक्षिता। तथा हि—

"स्वाधीनन्त्रिविषेषन्तन्तन्तन्तस्वधुतिस्त्रिद्धितिमेदम्।" इत्यारुः। "स्वासिक्ष-लेन सुहल्लेन गुहल्लेन च परिगृहः।" इत्यंतने प्राप्तमक्षरितमात्राध्य-वसायमुक्तवा, अन्तरम्। "एकान्तिकात्यन्तिकपरिशौचमनोर्थ।" इति

पुरुषाधिशिष्टसाध्या अन्य्यप्रयोजनता प्रतिपादः, "तत्प्राते च तत्पर-दाम्युद्धिध्यापतेरन्युष्म मे कल्पकोटिसहस्रेष्ठपि साधनमस्तीति मनवान।" इत्यन्योपायतानुसून्दरमभिधाय, "तस्येव भगवत।" इत्यादिना।

१ वचनमस्य स्मृता—ध
२ तु शब्दः क, ख, ग, ञ कोशेशु नास्ति।
३ क्रीराभोजनवद्—क, ख, ग, च, ञ, ष।
श्रीपाल्लाराजराका

विभूते श्रीसत" ह्यतन्ते शरणयत्रायुक्ताकारानियायः "चरणारिभुगुरुमन्यात्मसाधीनेन तद्वस्तवभावेन शरणमनुजवेत" ह्यति शरणवर्णमेव मोक्षपायलेन्

विधायः "ततथ प्राणहमात्मोजीवना-" द्विति स्वतंत्रप्रपितितेषु योऽपि श्राणक्षणार्थमोजनातिन्यायेन आलोकानाथेन्तनस्मरणविशेष विधायः विस्तरण प्राध्यान्त-गति परस्मय वणीविवता, "महति विव्योगवर्ष्णेषु अन्तमोगिनी श्रीमहाकुण्ठैक्षण्डीदित्य्योकमात्मकान्त्यो विश्वमात्मायन्त्यो शेष-शेषानांतिकः सर्वं परिअनं भगवत्सत्वतदस्योष्यतिपरिचर्यायामार्गनन्त्यो शीर्ष-रूप-युग-विलासादिमेधिरामार्गनुष्टाय श्रिया सहासीनम्" ह्यादिना "भगवन्त नारायण ध्यानवैगेन ह्यात" ह्यतन्ते परिपूण्यायायमार्गविन्यात् पुनः "भगवत्" ह्यारथ "भगवत्परिचर्यायामाशा वर्णविवता" ह्यतन्ते।

"मा नैवैवर्दित कादुल्लस्तत्वस्य सदा भवेत्", "कदा द्रौपति मा पति " इत्यादिभवत् पुरुपार्थत्मात्रिनोर्थधर्मकारानु प्रतिवादः तयावायता तत्साधोप-बृहत्यया भगवदभिमानं दूरार धार्मिक भावान हरायणा त्सादत-परिवारायः परिवारायः ह्यादिना मन्त्रेन प्रणाम, उत्थाय पुनु पुनु प्रणाम चामिग्रायः, "अनन्तरभवस्तमयनन्त्यात्--" अत्यन्तसाधवसः विनायावनि भूत्वा भगवद्वार्षर्षद्रानायकाहामापालेन श्रेष्टाग्रममा ह्यावं प्रतिवेदित सम्भूमिक्षात्तवैसत्वानुमनोऽभगवन्तपेत्य श्रीमता मूलमन्नाय मामैंकाटित-कायन्तिकपरिचर्याकरणाय परिशुद्धिवेति याच्यान प्रणाम, आलमान भगवने निवेदयेत्। ततो भगवता अमरादशीलवता

1. मोक्षपायलेवाति—व
2. प्राणप्राप्त्यायः ह्यति अंकोशास्त्रपति पाठ
3. शेष-शेषानांदिकः ह्यति गद्यवाचपाठ, शेष-शेषानांदिकः ह्यति तु कथनाधिरघुपति पाठ
4. अनन्तरस्व—क, ल
5. अमरादशीलवता—क, ख, ग, च, छ, ढ।
लोकनेन सर्वेश्वः सर्वकालं सर्वांवस्योऽचिताय तं गहनः सुनुक्कात्राय् अत्यन्तसाध्वसविनयवानं किकन्तुणं कुतांभित्युटो भगवन्तसमपासे।
तत्रतथानुभूत्यमानभवविवेणो निरनिरोशभीयाः अन्वयू किचित्व फङ्स ब्रह्मस्मानुभूति।
पुनर्वपि शेषभावमेव याच्यामानो भगवतमेवाविचित्तवलोकतोरूपेण अवलोकनेनावलोकयत्रासे।
ततो भगवतं स्वयमेवात्सवजीवनेनावलोकनालोकयं संसिद्धमाह्यं समस्तक्रियाप्रह निर्निरोशसुवार्हमासीयं
श्रीमलादारविन्न्युगल शिरसि क्त्व ४यात्रा अमुलरात्मारात्मार्निमित्तसर्वायर्यं
पुलमानासे।” इति।

अपि चाँट्र द्रव्यबाध्यानुसरोऽपि गच्छसे निम्नरूपस्यत्या कैद्यर्वंतिकरणीयः प्रामाण्यके संभिन्ने भित्तगायननुस्राशास्त्रितमं।
इतहैः तु समायोगे गच्छन्यस्रव्यस्मयास्त्र विशेषोऽजुक्क्सेयाना मुखुन्तुमुण्युगत्ते।
विभूति-देवी-मुक्षणायुधः परिजन-परिच्छेद-द्वारपालः
पर्षेदादीना यथावधनुसचान्यानुम्बातुथ।
“यथावस्थितस्वरूप-रूप-सुग-विभूति कीलोपकरणविस्तारमनर्यायान्तः
असिद्ध्यादिना” इति समाराधनक्षेत्रः अन्ते च भाष्यकाॅलोके विनिग्रहल।
श्रीवीर्कणगवः तु,

“यामुनायेशुध्यामाधिमूद्धगाय यथामति।
आदाय भक्तियोगास्य रवि सर्वदेशायम्बहुमृ॥”

इति प्रास्मभावः। पश्चादपि प्रक्षण्योगेन दुःखः। इत्यमीतिनाति।
फलस्य-विलक्षणानुसारमेदाना विधानाति। “अविचित्रवलोकतोरूपेणावलोकने-
नावलोकयव आसीत” इति कण्ठोकेश्वर्ये योगार्थकलिप्ते काले।

1 अतुस्मेचेतत्वश्-क, ख, ग, हा।
2 समाराधनानी इति ध कोविदध्येन पाठ।
3 योगार्थसूक्तायेमेने-क, ख, ग, च, हा।
श्रीपाधारात्रकशा

सन्यायनमिति भाष्यकाराश्य प्रतीयते । न च 'अन्तीयोगार्थं रक्षम्'।

इति पारस्मेऽव उपायभूततत्त्वकारिष्यंवीं वस्मनं इति

प्रप्ततत्त्वार्थपियो योग- अमित्वम् । अन्यायानितिस्य प्रपत्तेवात्स्रोपायलोको- पदेशात्, उपायभूते फलभूते चानुसन्धानपियों

भक्तियोगशन्द्रप्रस्तुत्याशालोधाच । तत सिद्धपापरप्यं योग स्वकारे निव- शानीय । योगकालानियामान्दकाश्यातनुसः पराल्येटि ।

यामिन्या भगवद्वाचास्य तु पावनत्वातिशयं स्वर्यते—

"उपपातक्षुकोपिय महापातकवानिष ।

यामिन्या पादेयेक तु उपबध्यान समाचेरेत्"।

योगस्य पद्यप्रकार- भगवद्सन्धिपिष्यधम्।

तत् तथ।—

परस्मिन् वधास्ये विभवनिवहेहोचछवितारणे

तथान्तर्भचन्द्रवाष्ट्रयज्ञदिकारास्तिनिम्य।।

निरुद्धः सः चित्त निरविघ्रिथमहानन्दजलयो

निरलात्यापेशा नवत सपलेकं कालमिलम्।।

एषु चै भूतानुसृतशु चितालम्बनेषु अपस्येकनिन्द्रा नाथसुभुजयास्त- तय सुरम्भतम्मै। परिपूर्णवाचिश्शाश्च समाहितेचित्तानामप्यसन्नेमहर्षचार्य- तारयेव चेतस शुभाश्ममालम्बनं ॥।

तत् यथापि श्रीपरास्काल्कारेतहुमुनो

1 अनुस्यकालाप्तरं—कः, खः, गः, चः

2 तथायान्तर्भचन्द्रयज्ञहि—रः, खः, गः, चः

3 चरकः कः, खः, गः, चः कोशेको नासिकः, गः कोशेकं एषु इति स्थाने श्रेष्ठं इति पादं

4 आल्मवनं—चः,
लृतीयोडिधिकारः १६३

योगे प्रपन्नस्य यज्ञ-वत्तारानुसारभाणि सुस्थ्यम्।

मन्त्रविशेष उचितमसङ्ग्रहदाय इति वृद्धाविदामासु

tथापि स्वायत्तैम्-मन्त्रविशेषप्रत्यक्षं क्रमं च यथासम्भवं यथा-

सम्बद्धाय तद्वरुपायानमर्याद्यवर्जनीयमेव । “सर्वाव-

tिविशायि पादुकृषि सत्यप्रमाणं मन्त्रविबंधयो” इत्यादिना तस्य पूर्णः सिद्धम्।

श्रीवैवासनेचपि तद्वरुपायानमर्यावि सुविकल्प प्रतिपादितम्। यथोक्त क्रियाधिकाेरे—

“मानसी होमपूजा च बंगूराजति सा त्रिथा”

इत्युपक्रमः ॥

“यथोपयोगशक्ततावृत्त कतुः पुप्पादिपुजनम्।

चक्रूष। प्रीतिकरणानमस्तोर्डपि लघूव्र च ॥

प्रीत्या संजयते भक्तिर्भक्तव्यम सुखः हारिः।

tसम्प्रत्यायामेतेशा बेंगूराजाविषये” ॥ इति ।

आह च भगवान् शौनकः—

“सुरूपा प्रतिमा विष्णो प्रसववदनेश्वराम्।

कुलात्मन श्रीतिकरी सुवर्णरंजतादिन्मिर् ॥

तामचेष्वति गणेशेऽति यजेति विचिन्तवेन्तैः।

विशाल्यापस्तदोषस्तु तामेव भ्रामरूपिणीयम्” ॥ इति ।

१ तद्वरुपायानमर्याद्यवर्जनीयमेव—क, द, च, छ, तथा, तद्वरुपायानमर्याद्यवर्जनीयमेव—

ख, तद्वरुपायावर्जनीयमेव—ग

२ इति प्रक्रमः—प, द, छ

३ मनसी होमपूजा च—इतिः शौक्याद्विन पाठः
अतो यत्र कचित्भगवद्गुप्ते यथाशक्ति१ निरन्तरात्मन्यात्रन नाथविनिमित्तितवत्
सिद्धोपायर्गु परिवेशनीयायम्२ \|

एव तु सार्वभावसंन्यादिनिदिश्यात्कर्मसंह —

सार्वभावसंह साय
सन्ध्याविद्यम्।

"प्रातेषु सन्ध्यासमये खलावथोजनाविधि३।
क्षत्रियि तत कुर्यादाससा परिवर्तनम्।।
अर्जवित्राधिपृथ्वि भैरवेदक्षात्रम् यजेतथा।।
यथाशक्ति जसं कुर्यादासाच शयन ततः।।
समाधाय बहुदेव निरालम्पदे स्थितम्५।
अपमाणेन६ वै तावदनिश्चेत्रेन चेतसा।
सह तेनेव वै निद्रायावद्भैतिः सायतम्।" || इति।

पावेच्ये तेवस्मुक्तम्—

"तत पश्चिमसन्ध्याया प्राताया तत्र चोदितम्।
जवहोमादिकं सर्वेषु क्लवा परमूण्ड्यम्।।
अर्जवित्रा यथायाय यथापूर्वेचेतत।

१ यथाशक्ति—क, ख, ग, ह कोशेषु नाटित, अत कचित्भगवद्गुर्निरन्तरात्रात्मन्यात्र—क
२ निवेशनीयायम्—क, ख, ग, ह।
३ खलावथोजनाविधि—इति ध कोशादन्यात्र पाठ, खलावथोजनाविधि हैैत्त ख कोशे
४ अर्जवित्राधि—क, ख, ग, ह।
५ सिद्धत—व, च, छ।
६ अपमाणेन—ग, घ, घ, छ।
तृतीयोद्धिकार

मुक्ता सविस्त्र शयने समुस्थाय महानिशि॥
आचाम्य प्रवासे भूवा ध्यात्मा परमपूर्वकः॥
योगासने समायायो युक्तीताल्मानास्ति॥
यस्मेन प्रकारेण यथाशास्ति चतुर्वेश॥
सहारकमालाशिक्त्य तत्त्वान्यास्ति सहेऽत॥
आलमाण चार्येऽपि इत्यसे परमाल्यमि जिठिने।
सहेऽसुखिः योगात् स्वाप कुशांपध्रे ब्रजेऽत॥
इत्यं कथितान्ब्रह्माणे योगालश्च प्रशम ॥॥ इति ॥

न चैतावनसंतः सम्बन्धस्य वषोद्विकतान् सनकादित्वादस्वाद्यस्य तद्भवेऽविद्वेऽ
 योगायस्य यथार्थात् भवेऽविद्वेऽ तात्त्विकमि वशोद्विकतान्
 मण्डलोर्षेऽविन्दुनिः किंतो तद्भवेऽविन्दुनिः" ॥ इति ॥

आयास स्मरणे कोष्ठे स्तुतो यच्चतिः शोभनम् ॥
पापश्चयं भवति सम्रता तमस्निः" ॥ इति ॥

अतो यथा वा ॥

"द्रव्यमिच्छामि ते युक्तमेव परमेश्वर ॥
मन्यस्य यदि तच्छक्ति मया द्रव्यमिच्छामि प्रमो ॥
योगेश्वर ततो मे ल दर्शियाल्मानामवशयम्" ॥

इत्यतावद्विकोऽदित्वाद् भगवान् विश्वरूपं स्वामानं दर्शियामासं, एवत्रादि
स्वारूपाल्मप्रस्थितां यथाप्रयोगोऽपि परमेश्वरं भगवाने वस्तियाल्मानाम्बुवावः

1 च शब्दः ध कोष्ठे नास्ति
2 वा शब्दः ध, ध, च, कोष्ठे नास्ति
3 स्वारूपाल्मप्रस्थितां — ध, च, ध, च कोष्ठे विचिन्द्र
श्रीपाराराजरक्षा

यति। अतो निर्यालोद्योग भगवदनुभवनंदसन्दीये हृतारोपिती मन्यमान करण-कलेवरानुगुणयावधि सुखमासीनो विविध-भगवकैलपयुक्तः निद्राजनमयप्रकार। \\
\\nव्यापारायस्तत्त्व 1 करिण्यामाण्योपयोगकरणभूतस्य करण-\\nवर्त्त्य विद्वानन्ते स्वयुपनमणती निद्रा न निवार-\\nयेतु। ‘युक्तस्वाध्यायोधय’ इति स्मरणात। निद्रैव तदा कैक्यर्मू। श्रुति च “तदभावो नादीषु तत्त्वतेरामणि ‘च” इति शारीरकस्तुनोकेन प्रासादाङ्कपुर्वक्यन्यायेन 2 नादीपूर्वत्तदात्रासु 3 स्वालम शयनमनुसन्धाय, त्वस्यप्रित्वेक्यन्यायेन माधवशाल्यन भगवन्ते संकीर्तियन, “यथा व्रिवया संपरिप्वक्त ” इत्यार्थ्, “श्राजेनात्मना सपरिप्वक्तो न बाह्य करित \> वेद्य नानारू।” इत्यार्थपरिभक्तियाः 4 परस्मत्त्यरित्वेन्द्रविजेष्ठ च परास्त्रू, ‘यत्तरित्’ इत्यादिप्रथानेन निद्रामणिक समारामकनवेन मन्यमान, संस्कृत-गुण्याद, शाषोदक्षकारण समुचिते स्थाने शास्त्रीये श्रवणीयं चोदित-\\nदिकुलिष्र, उद्यतचननोपधिन्यसमुक 6 श्रीशालमिलस्मृत्युशुकपकारण \\nस्वाराध्यस्य भगवत्स्वर्गाराणिविद्योचित्यसत्सिः, ‘शयनासनवानादै’ \> \\
इत्यादिप्रथानातृ तमेव माधव हरदेव 7 ध्यायनं तमेव कीर्तियन खुल शरीत। \> \\
yदा यदा च 8 निद्रारित्वेन्द्रस्ताता तदा तमेव ध्यायेत्। संकीर्तियेच तानि \\
नामाति पुनरानिद्रागमात। सोऽय प्रदोषप्रभु:ती-श्राह्मुङ्गांविचि 9 सारस्वत- \\

1 व्यापारायस्तत्त्वं—क, श, त, च, छ, श्र, व्यापारायसासितिस्य—ग \\

2 प्रासादाङ्कपुर्वक्यन्यायेन—ग, प्रासादाङ्कपुर्वक्यन्यायेन—च \\

3 निद्रामणि—क, ग, च, छ, छ \\

4 इत्यार्थपरिभक्तियाः—क, ग, च, छ, छ \\

5 परस्मात्मनं परिप्वक्त—इति च कोशावल्लथ पाठ \\

6 उद्यतचननोपधिन्यसमुक—च \\

7 हरदेव—च \\

8 श्राह्मुङ्गां—च कोशावल्लथ नासित \\

9 निद्रारित्वेन्द्रस्ताता—ड, छ
तृतीयोद्धिकारः १६७

लोतसः इव विश्रमान्तरितया योगस्यावसरः। अक्षरान्तरेन्द्रयौजन्यसम्भवे
कर्मान्तरसङ्गोचेन स्वीकार्य इति ॥ प्रागेवोक्तम् ॥

एव वर्तमानस्य सर्वं कालोपवध्ययो भवति। सर्वोपायु नुषङ्कि भोग कौडायुक्तक्षीरास्वाद्याः।
चेव स्वामिभोगशेषभूतः भवतीति, भगवदेकेदायकर्ते
पद्मकालपरस्य सर्वः व्यापर कैङ्गकेतुः ॥

परमेकालिनो डुनासिमाग्न्यानिवालथि वसानेः। अनन्तमोक्षावसरः।
प्रारम्भे च प्रत्ययबदासितमोक्षमायु शेषकाल इति स
चायमौत्तमिक कम उक्त। अपवादे तु व्युक्तमविलोपादिप्रवृत्ति ॥
तथा हि—उपवासनिधिमेवेकालदश्यादिधु अनुयागस्य लोपो भवति। सत्ता-
ज्ञेव च तदानं यज्ञम्। अत एव चानुयागस्यात्
नियतव्ययः अनाय भायणाराणा तदनुक्षि। तदर्थे-
कालः ४ तस्मिन् दिवसे स्वच्छयथ-योगाधिप्न्यतमेन
यथोधितं यापनीयं। कालाचित्तं द्रास्यादिधु प्रभाते पराणं भवति।
तदर्थे पूर्वं यज्ञने‘ कृतेपि स्वकालभास मध्यविद्यन्यजनं सत्सानं नित्यविति।
वैशिष्टिकार्चेनेषु बहुविधि एकदिवसः कमातु संबंधुतु। “अहंगुणानबिऽहे च
tाद्ध्वयत्” इति न्यायेन उपादानाधिप्रवर्तितेऽवस्तिः। प्रतिहृद्यते। तत्र
पूर्वदिवसाधितेऽवस्तिः परोपन्नीतिवरं तत्तथ्यनालिप्तिः। यज्ञनं च सर्वमिन्
कालेव-थुम्बात्तम। स्वच्छचेतनययपवर्यसुस्वरस्य कश्चाहुपद्धुतस्य च भोजनात्।

१ लोतसः—क, ख, च, ङः
२ स्वीकार्यभित्ति—ख, ग, घ, छ
३ च कार क, ग, घ, ङ कोशेषु नास्ति
४ तदर्थे कालः—च, छ, ङ
५ पूर्वजने—क, ख, ग, ङ
पूर्व यदाकादाचिन्मुक्ष्येति ॥ भवति । अत्यन्ताशको लोकः पुनः योग्य:-

“विहुरो रक्षाचारी च वानग्रस्थोऽस्मिनिषु विश्वुक ।

परार्धे कर्म कुर्विणा पात्यमिति पतन्ति च ” ॥ इति ।

ईष्क्षणो न्यू सकुचितत्वजन्मयेऽएकोपचारामयेऽतत्तःकम्याधुनसारेऽसहस्रोपचारानवतिधानात । ‘विनम्बानष्ट्रत्वपचय्यदशी’ इत्यादिना प्रतिशिवेद्ववसरसु वेदाभ्याससस्त्रस्वाभ्यायायो दृष्टयते । तदा तत्कल्यमयनन्दः

परस्य प्रधानतमो योगः समास्तस्तिन् । तथोद्धिशिवशास्त्रो च तस्यन्य

पवाद केचिदिश्वतिन् । तदापि सर्वेक्षियान्तरानि निरोधपुरुषेऽपि मौनवतमनुषीयमान सात्तिकग्रामप्रक्रियायं स्वकीयेन मथा स्वभावेयं म्यथ तत्त्वाति कार्यत्व

इत्युतसूचयेः । तस्मात् “आलोक्य सर्वशाश्वाणि” इत्यार्थे “शेयो नारायण सदा” इत्यादिभिः कर्म भवद्रुमस्रण सर्वेऽति सावकाशम्।

अविच्छिन्नस्त्रूतिसंततिहृप्तवानिधृ न मात्रया भवते ।

एव स्वतः कुलकादयामायात्वकार्ज्ञ्यपि प्रयत्नकर्त्त्वायायायिस्वरकर्मकर्ज

श्राशेषाचारितगि

मनोबन्धकोलावतादि

कार्यम् ।

तदानि लोकः मौनवसरतवतिरिति कार्य

सकार्तेनेन स्मरणेन च वा वापनीय । ‘तत्त कार्तेन तो माम’ । ‘तस्मात् सर्वेशु कालेषु’, ‘मामनुस्मर’ इत्यादि-

स्तदां निरपवाद्वादु ॥ प्रभुत—

“चक्रायकर्ष्य नामानि सदा सर्वेऽति कार्य्यत् ।

नाशोच कार्तेनतस्य पवित्र भगवानैऽहिष्ठरी ।

नाशौष्ठ कार्तेनतस्य स्मरणेन वापि विचारे ॥

1 लघुकावसे—क, ख, ग, घ, झ।

2 विद्योपत्दानी—ख, विद्योपत्दानी—ग।
तृतीयोधिकारः

अशुचिद्वाप्यनाचार सर्वक्षेत्र गतोपि वा।
य स्मरेऽगुणरूपकृ ष्ण स वाह्रायत्नः शुचिः”॥

इत्यादिभि कौरं-स्मरणयोगाशीर्षकाठि अनुखंयतोत्तै। किच्,
"
सक्रीयत्यज्ञगतां वेदं वापि समीरयेत्।
व्यक्तं कुन्ते वजनं यञ्ज्रेष्टायां द्वापरं पावनः।
बद्धामोति तद्धामोति कलौ सक्रीयं केशवः”॥

इत्यादिभि देश-कालावस्थाधिकार्यं विषयेण् ३ वेदाभ्यास-ध्यान-यजनार्चन ४-
स्थाने तुल्यफलं तया सक्रीयत्वं विहितत्वात्, प्रत्याभिभवतं भगवत्ति तेऽदा तावै तुषभत्वां सर्वेदेश-सर्वकालाधिकारां बुधुपाणं सक्रीयवेदं कर्मान्तर-
लोकां कसुचित्म। विशेषत् कल्यर्मेत्वाच। कलौ युगेन प्रयतस्यापि
वान्याशक्ति तदेव युक्तम। यथाह भगवान् जोनक—‘कौरंदेव कृपणस्य
युक्तं नमः। परं ब्रह्मात्’ इति। अत एवाभिगमनस्य न कुदाचिदपि लोप।
अपयतस्यापि दूरावस्थितस्य ६ सक्रीय-प्रणामाज्ञविवन्य-भाषास्तृत-लौकिक-
वाक्यमात्रेषुप्रेक्ष्यपदनापि तत्त्वकृपनिप्पते।

ननु ७ भागवतस्य सदाचार्येषकाशात् सम्यगधिगतेतवदान्तस्य ब्रह्म-
स्विच्छेन सत्य शौचविधानादुगुण्याशीर्षचासिद्धे। कथ कर्मविलेप । मैथम्।

1 सर्वस्यामतोपि—च, द, छ
2 किच इति शब्दो च कोचे नासित
3 अधिकारायदिविविषयेण, च, अधिकाराययदिविविषयेण विहितवेदाभ्यास—ख, ग, अधिकारायदिविषयेण विहित वेदाभ्यास—क, श.
4 ध्यानजयाचेतन—क, ख, ग, ध, च
5 कालनमेत्वाच—क, ख, ग
6 दूरावस्थितस्य—च, द, छ
7 भागवतसंदृष्टिष्य—क, ख, छ, श, भागवतस्य सदाचार्यस्य—च
श्रीपाञ्चरात्रक्षा

रहस्यास्मातनिःशानामेव तत्त्वाकालावृक्षकम्पकियया तदभावात्। मन्नसिद्धानः
न्तादिनिःशानात् तु दीक्षातनामाम प्रकारतमहोत्सवाधि-
राष्ट्रविदमिपि अश्रात्रूप
चालुननामस्।

कारिणेव तत्रिपेथ। यथापि ब्रह्मविवेचनेनेशामविशिष्टः
तथापि कृतादिषु त्रिपुः युगेषु तेषामापि सचःशोचस्।

“वृत्सवायायसप्चत्सवाधकोचन तथा” इति विदिकवा‘वस्थावचनेन कलि-
युगे वृत्तादिनिमित्तासकोचपतिषेवात्। न च बाँच्यम्—

“एकाहाच्छुद्धयेते विधो योकितवेदसमनिव।
थ्रुहातु केवलेभु निर्णयो दशामिदिने ्”।

इत्यादिषुकत्यास्माथाविदेशादिनिमित्तस्मायस्कोनःस्माय प्रतिषेध, नतु ब्रह्मविवेच-
निमित्तस्येति। मैथव्। यथोक्तब्रह्मविदमिपि वृत्तगुणशब्देन अभ्याससम्भवे
सकोचकाभावात्। न च ब्रह्मविवेच्छशब्देन प्रत्यक्षसाधणम्। ब्रह्मविदा
प्रभवितानाच सबस्सशोचाहेलेन। पुश्वुपादानात्। तत्रि “सत्रिष्टित्रयाय-
चारिदृक्तह्रशाविदा तथा” इति सहपितानात सत्रिष्टिभूतीनामामि मत्र-वत-
ब्रह्मचर्यादानादिगुणानिमित्तमु अवस्कोनचनमिति तेषामपेतत् अन्तिमयुगे

1 ब्रह्मविवेच तेषामापणाबिशिष्टः—क, ख, ग, च, घ, ब्रह्मविवेचतेषामाबिशिष्टम्—ड, छ
2 त्रिपु शाप् क, च, घ कोशेषु नासित
3 विपाका इति पद क, ज, ग, घ कोशेषु नासित
4 इति वच्च च, च कोशेषु नासित
5 सत्रिष्टिबाहेलेन—व, ड, छ
6 पुश्वुपादानात्। यथोक्तम् मैथव्। ब्रह्मवेदादीनामापि—ड, छ, ब्रह्मविदनामापि—घ, पुश्वुपादानाविद्वा यथोक्तब्रह्मविदमापि—च अव कोशा पाठलो
बहुत भिखाने। अस्मात्सच्छे—ख, ग, च, ड कोशेषु यथोक्त इत्यासान्तर सैवमिल्लस्य
पूर्वं च पहुखिष्ठेशुक्तकानि विहानि च छायन्ते। अतो वाक्यावो नात्र स्पष्ट
7 गुण इति पद क, ख, ग, घ कोशेषु नासित
न स्थादिति चेत,¹ अनुग्राणतम्म्त्रच्वस्मप्नात्। अधापि हि सच्च्चाशौचिं त्यादिदिश्यिरहीलनें। न शारीरकादित्यसिद्धवेदवेदंवतामपि ग्रह-स्थाना कचितू तथानुभागे।² अनिन्द्राश्चकुलधिपिरसिद्धवेद्याकुलत्वचा-वैवसाये, रागाविदान्थकारकारहुहे, बहुजिनिश्चितकालतत्पुणंश्चवेदि।³ कल्पितस्स्वाध्यायेपूर्वस्मिन्, चाले ध्रुवाविद्रामसभवादेव तथानुभागार्दंशिनमिति चेतू, तहिं कर्मेदानी ध्रुवाविद सच्च्चाशौचेन कर्मेनेव परिजङ्गीपृष्ट।

“कलो कृत्त्यमं तस्य कलितस्प्रय कहे युगे। यथ्य चेतसि गोविन्दो हृदये यथ्य नाच्युत।”

इति न्यायेऽव कल्पितद्वृतथकादित्यविद्वापि ⁶ सम्बन्धतिति चेतू सत्यम्। स ताकव न्यायासनम्-सुपुपुति-विभीषणभूमितिस्वायाप्यहे कचित् प्रदेशे वत्तमात्र स्वात्तरास्यसाक्षिक तथानुभागवत् नाम। तदन्येषा ⁷ तु भागवत-मर्यादा प्रविष्ट्या परिपूर्णविभिन्नाविन्धवेदि। ⁸ बुनयत्वत्वत्वत्वमात्रेण ड्हिजव-वत् सक्तावेषदिगंगाहेमाण भागवतकस्त्वमात्र सिद्धमिति तवमात्रवैशिष्ठ्ये-शालिने तत्कव्यन्तायसंकोषे प्रमाण कचित्व पद्यम्। अत एव हि।¹¹

¹ न इति पद क, ख, ग, च, ध कोषेपु नास्थित।
² शारीरकादित्यसिद्धचेति च कोषाद्वन्यत् पाद
³ कर्मेनेव—क, ख, ग, च, ध।
⁴ अधिशब्द क, ख, ग, च, ध कोषेपु न हस्यते।
⁵ तदन्येष—क, ख, ग, च, ध।
⁶ ब्रह्माविद्वि—क, ख, ग, च, ध।
⁷ अन्येष—क, ख, ग, च, ध।
⁸ हि शब्द—च, ट, छ कोषेपु नास्थित।
⁹ सक्तावेषदिगंगाहेमाण—क, ट, छ, ध।
¹⁰ वैशिष्ठ्य—च कोषाद्वन्यत् नास्थित।
¹¹ हि च कोषेपु नास्थित।


testationi paurakardhva aashocharmanumattam. yatu tattvasthaknavisheshavat
kalyanat aashocharkaurdepi manasaharamaanmanumnabate tat gyaatrisamrapoornapurva-
kajalakshmidhushaparyayan netatvam. vibhavchayamapi hi⁵ pratyakshanuvisthavat
nitya chanti pragnaokcama. manasaharamaatamaanahujaanena⁶ sheshnityaugadha tattvapi
siddha iti.

tadehi svat prasasmipavasadakaraśa⁷ yathawadhigamya dharmôdaksyay. |


dharmânugrahaśastrasya

durohavam. |


“Ekam yadi bhavajñâna jñan nisvadārya bhavet. |

bhuvâtadhir shâsârya jñanatvam sudurâmm. ”


istâyâdhimîraṣṭhāyeyn avatittvât-gahen-ggmîr-vidvign-vikalpabhurutrasâkshasyok-
âjñânitaâdhidmojhanântaev svaeva sânchnânaatra⁴ lîh bhutam. anena ev prasthânaev
prashmârâddo evaṃ samabhamâtrānuvâhaneyâni savaṇî karâṇî praveçh
bhuvatitaâttvântîmânuksyaânukalpâvâdâdîvidhyakalvachchhâksheyu yathâ-
âmâgâvâjñâna nitya vadhigamyaânuvâhâni. hiṃ tadhih duṣñi duṣkaraâsmin.

evâ-sukrerâdikam. prasthâne ko navam ⁵âdhyâdhikâri śvâdityâ chetā,
saeva netatvam. |


¹ hi sâbd k, ch, h hâkoñehu naâstî

² maârajuânaeva — k, ch, h

³ svaeva prasasmipavasadakara cha — k, ch, svaeva prasthaanapavasadakaraśa — g, svaeva

prasasmipavasadakara cha — cha

⁴ svaeva kalamaatra — d, ch, h, svaeva svaeva sânchnâta iti pâdâkhitu cha koñehu

“upâsâyaâstâlpaâsâra” iti pûrvârâdhipadhârâsanvâtt pramâdavâshikîtattu pratiibhâtivedavâ

⁵ abh iti sâbd k, g, ch, h hâkoñehu naâstî,
नृतीयोद्धिकारः

“न विप्रार्थनात् पुण्य विधाने कर्म वैदिकम्।
सर्वेषामेव धर्मानामस्मृतमो वैपणबो विधि।”

“निलय विप्रबचनं परम्” इत्यादिभि सर्वोत्सतस्य चै निलयवेन च श्रुने-
दस्मिनौ सर्वो अध्यवस्य ब्रह्मचर्यार्थम्। हि यथाज्ञानविद्वत्वाश्चायपि” युक्तवातः

“स्वल्पमण्यस्य धर्मस्य जायने महतो भयात्।
न हि कल्याणकृतः कश्चिददुर्गति तात गच्छति।
जिज्ञासुरि योगस्य शंदुभाषातिवर्तते”

इत्यादिन्यायेनौ भगवतैवाश्रितवस्तनेन शेषपूर्णात्। स्मरन्ति च—

“सक्रदुच्छरितः च वैन हरिरितयक्षरः यथम्।
ब्रह्म परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।”

“सार्वेत् पारिस्थित्य वा स्तोभं हैणस्ये च।
वैकुण्तनामनमोहणमेतेषांविनाशस्य।”

“सक्रद् स्तोत्रादि गोविन्दो नृणा जनमशैत्यत्रितः।
पापराशि दहलाशु तुलारूपिणिकानः।”

“हरिरिति पापानि दुष्टचित्तारिपि स्त्रत।
अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहलेव हि पावक।”

“दुर्गः सतारकान्तारस्मारमभविवाताम्।
एक कुण्यनमस्कारो मुक्तिलीखं देशिकः।”

1 च शब्दः क, ख, ग, च, झ कोशेषु नासित।
2 अच्छाद्यः क, ख, ग, च, झ कोशेषु नासित।
3 इति न्यायेन — क, ख, च, झ।
4 सक्रदुच्छरितः — च, ड, छ।
“एकोदपि क्रुःणे सुकृत्तमनामो दशानन्देरामुख्येन तुल्य।
दशानन्देरामुख्येन पुनरेति जन्म क्रुःणप्रणामी न पुनर्मोक्षाय।”

“उपोषित पोषितो वा दुःखो वा¹ प्रणतोदपि वा।
प्रसाद हर्ते पाप को न सेवेद्वरि तत।”

“को हि भारो² हुरेनांशि जिह्वाया³ परिकीर्तने।”

“आयास समरणे कोषय स्मृतो यथ्चति शोभनम्।
पापश्रयश्च भवति समरता तमहनिघम्।”

“कि लव्या नाचितो देव केशव क्रेशनाशन।
उदकेनाप्यलामे तु द्रव्याणा पूजित प्रसु।”

“अन्यत्तूणदपा क्रुःभादन्वततादाने जनान।
अन्यत्तुग्नसपश्च चेन्तति जनार्दन।”

“पश्रेषु पुःपेषु पश्रेषु तोषेष्वकीतः।
सदैव सत्तु।
सवेष्वकीतः पुःपेषु पुराणेति सुवचिं तिमरे त्रियते न युव।”

“पत्र पुःप फलं तोय यो मे महत्या प्रयथः।
तदेह महत्यण्वहतमशामि प्रयत्नाम।”

“अपनपुष्पहेतु मन्यमेव तोषाय⁴ कलये।”

इत्यादि।

उक्त च नारदेवे श्रीमद्वाकश्रवयविधया शोधोषोष्कारोक्यन्तरस्मि।

“एवमद्वाकैरणैव सर्वत्रार्चनकर्मणि।
उपचारानिमान् कुर्वन् भक्तियुक्ते चेतसा।”

¹ छो वा शति कोशाक्ष्यत्र पाठ
² कोशिलाय—क, ख, ग, घ, च, छ, ह।
³ जिह्वाय—क, ख, ह।
⁴ मम भोगय—ख, ग, घ।
नृतियोद्धिकारः १६५

तुलसीपदपरालासुवर्णकुस्मे गुरूभे ।  
पूजयितवा जगतां फलमानन्त्यमस्तुने ॥
गधैर पुष्पे फलैमूले पत्रैवरीतिरेवै वा ।
नित्य भगवत पूजा यथासम्भवमाचरं ॥
समस्तलोकनाथं देहवदेवस्य शार्दूल ।
साक्षात्तपातो बिष्णो पूजन जनमन फलम्” इति ।

एतेन भगवत्पूजनस्य नित्यतं सुकरल स्वयंप्रयोजनतव च व्यक्तमुक्तम् ।

यतुनरिद्ध विकल्पसमाराधनादो प्रत्यवादात्मकमुच्यते—

नित्याचाने वैवल्येदिपि
दोषाभाव ।

‘सर्व द्वृत्तस्य कथा कायं कथतं च महुर्षुदु ।
अम्नितमर्कं द्वृत्तस्य सत्ता भीतों जनादेन ॥
गन्धिहोने महोपपति पुष्पहीने तु सहस्त्रम् ।
नैवेद्यहीने दुर्भिक्ष मरण मन्त्रहीनके ॥
अम्नितमविभि चैवमकाल चैव पूजनम् ।
नित्य राधाभंक्ष्यते त्वम् तद्राम् ॥  विनित्यति ।
अम्नित्यापेति यत्तूज्यं पिशाचायुरर्थनम् ।
व्याधिःप्रकटो च अनापायर्थिः द्वृत्तम्” ॥

¹ फले पत्रेभौवैरीति —क, च, ळ
² द्वृत्तं नर काथं —ख, ग, ड, छ, द्वृत्तं महाकाथं —च, द्वृत्तं यथा काथि —व
³ महाभीत —च
⁴ नैवेद्यहीने —ख, ग, व, ड, छ
⁵ रामस्तु इति चेत साधु
श्रीपाचार्यानंदस्वामी

इत्यादि तदेवत भवे राज-राज्यार्द्धार्द्धकार्यार्द्धनेषु अन्येष्ठपि पूर्ण-नुष्ठानशक्तय सूपूर्णदशक्तय लोभार्दिकश्चाद्वाति भुख्यकल्याणमथायानु-कल्पने चैः दोषमाहः न तु नित्ये कर्मणि ३ निश्चास्य यथाशक्ति-करणे। समर्थति च मन्वादय—

"वेदोदितं स्वक कर्म नित्य कुर्यादतत्तनृति ।।
तद्भवं कुर्मे यथाशक्ति प्रामोदि पर्या गतिम्।।" ॥ इत्यादि।

अति चान्यो भगवद्मयस्त्र विशेषः। यमकिक्षूक्य नात्तत्तसमह —

"सक्रुद्ध नीचयं च सस्ताहं पश्च मासमत्थापि वा ।
यो यज्ञद्विविनानेन भक्तिश्रद्धासमन्वित ॥
सोद्धि यायात् पर स्थान कि पुनयोजन संस्थित ४।
वाच्यजीवावधि कांस्त वद्द्वक्षो महामलिं।।।" ॥ इति।

पत्तदेव सक्षित नारायणं सहिंभि—

"दिनमेकपि प्रीति व कुर्यान्ततिमाचर ।
सुकृती कि पुनर्वाच्यजीवमेव समाचरेत्।।।" ॥ इति।

उक काहिंदुर्वभ्रेण—

"समाराध्यतत्त्वेवमेकाहपि नारद ।
मुक्ति। के रे सिद्धता ५ तस्य सवं कामाध्य कि पुन।।।" ॥ इति।

1 समुद्वधर्त्यक, ख, ग, च, छ
2 प्रत्तो चक, ख, ग, च, छ
3 निद्रकर्मणि—क, च, छ
4 शोकविष्टि—क, ख, छ
5 कार्तिका—क, ख, ग, च, छ
तद्विद फलार्थिविषयम्। अनेषा तु स्वयम्योजनलं प्रागेव स्थापितम्।
तदभिमायणोक्त विषिवेशोऽथैः —

“प्रवमेक्रिक्ष वाथः। द्विदिनं चिरिनं तु वा।
मास वा कसरे वापि याबज्जीविस्मेव वा।
वर्तं भक्त्वा मरया वैष्णव मुचिर सुखम्।
प्राराधे मध्यतो बिल्ले विचिह्नोइत्यत्र कर्मणि।
नान्यों न च नैपल्यं न कृतास्म्य संक्षयं।
प्राराधेप्रवसमामेषु विचिह्नोइत्यत्रकर्मेऽऽ
भवः बैतद्विलां वैदिकेण्ड्वतेषवपि।
कुत्स्वन्याशकोद्धर्म्य स्थितवा सुचिरमक्रमयम्।
वायेतैव स्वकर्तारं स्वाध्यायं भवभीतिः।
श्रद्धावानिधिकार्यस्मितुं कर्मणि॥ वैष्णवे॥
नापर कुलृब्राह्मणु कुमुदिष्टां॥
येन केनचिदेशित्रा भावभीतस्मि सुस्मितु कर्मणि॥
तसिंच सुदूरमेव लव्भे ॥३ कृपवानन्तरक्षया।
शानकर्मेऽपोग्रहणयुक्तान्यविविकारिण॥
श्रद्धाहानि परो दोषस्वायत्दधिकारः।
स्वोकसंपर्निष्ठत्रेवमुलकन्तकुम सुमानु॥
श्रद्धाश्रद्धे सुभिद्य तस्माच्छुद्धा परो गुः॥

1 एक्षिदित यात्रू—क, ख, ग, च, घ ।
2 असिमनु युक्ते कर्मणि—मुद्रितकारिकाच्युपायः।
3 कुमुदिष्टां—क, घ, कविचिह्नोपति—च, क्षुद्रविषेषत—च।
4 कर्मणि—च, ड़, च, छ।
नेह कालक्रियाकर्तृत्रविद्यदेशसहिता ॥
एषितार तदिच्छा वा चिहायासित नियन्त्रणा ॥
nिरेवाविषयीभावाहते नैवापरो गुण ॥
प्रीतिहेतु परेशस्य स्वार्चनाङ्गेऽव कस्तुषु ॥
अत एवाचेनासानि द्रुव्याणि गणयन् स्वयम् ॥
प्राह पञ्चादिमान्त्रणि जातिवण्डनिदिहिना ॥
अहो हरि ब्रुवचेव मुक्मितेयथ्यहो अहो ॥
अहो अहो सुलभता क्रुपा चेयमहो अहो ॥
अस्त्येव निर्मल्लो तोयमयासुलभ्म भूवि ॥
द्ययने च भुमा दूवां सुलभाः सर्वदिशवपि ॥
असित जिह्या हरि स्तोत्सामासीयवास्यमध्यगा ॥
स्वकरावपि कर्मण्यो ध्यातमस्त्येव मानसम् ॥
अतो न हार्निमन्त्रणाः यागविस्त्रविहरे ॥
सामस्वेषा हि समपूर्णा पत्राचेकक्रेव तु ॥
अज्ञानाद्यथा ज्ञानाद्यपराशु परस्मपि ॥
प्रायथित्व क्षमरैति प्रार्थिकेत्र केवलम् ॥
सत्यसंकेयसुकृतः सर्वज्ञो सर्वशाचिकैः ॥
नित्यनिवेषाणि सीममहाविबत्वंयोगिनीः ॥
स्वाधीननिविशाश्रेष्ठचिर्दुर्दुर्दृष्टिविदि ॥

1 सहितता—क, ख, ग, घ.
2 हरि बलु—ँ, .Closed.
3 गोम—ँ, च, Closed.
4 वक्त्रादि—मृगितकारिकापाठ
5 महामहिम—ँ,  Closed.
तृतीयोधिकारः

निर्मलानन्तविज्ञाननिधानुदिष्टाधिनि।
स्वसकल्यात्ताश्रेष्टजगज्ञानमलयस्थिनि॥
अर्चनादिपण्डतपरावर्त्याति।
अतोज्ज्वलाश्रयंकर्तृदलोध्विनिद्विशया॥
कृपयेवाष्ट्र देवस्य सवौप्यहृतं तत्क्रियाम्॥ इति।

अत्र 'तत्क्रियाम्' इति सामान्यनिदेशात्वथाधिकार साधारण समाराधनम्, परस्परवर्तनम्, समाराधनापेक्षितमदानेन शिष्ट्रूपणं इत्यादिकं सवे संगुःहतम। उक्तनयोगेन न्यूनाधिकोषचारादिकमकृपण सवे मुप्पादित मन्तव्यम्।

अपि च, अभ्रवल्लभारात्तरुप्पादिकर्मिन भगवद्युपासन स्मरंते—

भगवद्यार्जने
श्रान्तुरुप्पादीना
सुखात्वम्।

"अहिःसा प्रथम पुष्प पुष्पिन्द्रियनिः॥
सवेस्वूतद्वा पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः॥
झान पुष्पं तथा पुष्पं घ्यान पुष्पं तु सस्मन्यं।
सल्येवाष्ट्रम पुष्पं तेन तुप्याति केशव॥ इति।

आह च भगवानू शोनक —

"रागाष्ट्रपेत हथय बागुद्यानुतादिना।
हिसादिरहित काय केशवाराधन तथयम्॥ इति।

¹ पुष्प तथैव क—च
प्रवेक्ष सम्पूर्णसमाराधनमित्यथे। अतो यथाविकार यथाशक्यमत्र श्रद्धानेन
पर्यायवचनम् समाअश्लिष्टावतः तर्क-\\
फलवस्तम्।

चन्द्रोपसहार।

सब्य पादः प्रसार्य श्रिदृष्टित्वा दक्षिण कुष्ठयितवा
जानुन्याधाय सब्यसयसज्जनम् ॥ नागभोगे निधाय।
पध्यायहुवेवन प्रतिमित्वामने ॥ धायनो श्रवणके
देवीभूषादिजुहो जनयतु ॥ जगता श्रम वैकुण्ठनाथ्।

विदितिनिगमसीखा वेश्तेषो ततः
हुसमयसमक्ष बद्धेत्रांबजेन।
प्रतिपद्वधान पुष्पता साक्षतान।
परिषिद्विद्विहितेव पश्चाकल्य रक्षा।

1 परवर्ष्णस्य—क, ख, ग, च, झ  
2 सब्यतसिदिस्युज—क, ख, ग, च, झ, सब्यतसुजमितर—ड, छ  
3 प्रतिभयशमने—ध  
4 वितरु—ड, छ  
5 देवीभूषादिजुहो नवजल्लर्मिन पांडु दिन्य परो न—इत्यहिमकेत्र प्रत्येक उपायाने
विषयस्यासाने स्थयमानः पाठ (१३७ गुटेप)  
6 सारिकाना—क, ड, च, छ, झ
तुलीयोगिकार

कप्पला ¹ तक्तकलताविकल्पक केचिजडा निर्णय
विक्रोण्तु विचारे सह बलियंत्यासा विन्त्रासिहि ॥
मोघाशापि तथाविचित्रविविधतेप्यप्रायत्वमोक्षा ² भृश
सुन्त्र्यमहाभि दस्मस्थिया चर्यमार्ग्यागर्ताम् ॥

त्यक्त शालमाथेकम्पन्नतिमि कि नेन तत्सागत
प्रद्विद जगदेक्षणिपि दिवभीतैस्तत्तत्तस्य किम् ॥
दुर्भ फिचहते जग्गुपिनः तत्ततस्यापि कि दुर्जेन-
स्यत्क चेद्रपि मल्कतं मुरुचिर कि देशाकैैवह्यने ॥

इति स्रीप्रिताकसंभिः सर्वत्नन्त्रस्वतन्त्रत्वायः स्रीमद्ब्रह्मानुस्मत्य
ब्रेदाण्ताज्ञा स्यहि स्रीपाप्याकारकायाः

निद्रप्रायायानारुढः

तुलीयोगिकार ।

॥ स्रीपाप्याकारक संपूर्ण ॥

॥ स्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥

---

¹ किल कल्ल — च
² मोघाशापि इर्मन्तर अस्थोष प्रायण घ कोशे उदिन । द, छ कोशोदस्तु पम्पक्षेत्रसूचकानि चिह्नानि अन्त हेतुस्ते
³ सुपुस्पित इर्मन्तर द, छ कोशयो पम्पक्षेत्रो हट्टयते, तत्था “स्तु सति कि तेशिकैैवह्यने” इति विषम कोशपि पालितद्व विचारः
श्रीपावरात्रक्षायाम्
निर्दिष्टाना ान्त्याना अन्त्यकर्त्तवया च
वर्णोत्तकमणिका

[अन्ते तत्व तत्व अन्त्य अन्त्यकर्त्तरनाम समुद्रकामि कानिकार्य सहितात्साधृणि
tतत्तात्म परस्तात् जुगवाकानामात् अन्तरा मन्ति विन्यस्तानि। तात्त्वज्ञ कह्न मानायमन्
नादीना वर्णोत्तकमणिकायं सुचिताना। अन्ते अन्त्यकर्त्तव्यामात् नामानि झामाचार्यानि। यथा
नामानि प्रमाणवचनिन्दनिः विनेक अत्ये सुचितानि तेवा नेह सहेदात्साधृणि मन्ति दत्तानि।
अन्ते द्वयमाना सहेदा कोशशास्त्रं पुनःभाषान् निर्दिष्टानि।]

आक्षपादः १२
अत्रि, (अ ) १७१
अन्ययोज्यति, (अ श्रृ) ६५, ११७
अभिमन्युव्याख्या (महाबद्धिस्माधिकामाम्),
(अ सा) १११
अमरकोशः (अ को) १७५
अद्वैतज्ञानितियाः (नारदीयाः), (अ त्र ना)
१०८, १७४
अद्वैतविद्यासहिताः, (आहि) २३, १७६
आचार्यनिर्मिताः (तत्प्रमुत्त्र) (आ नि)
११७
आगमप्रामाण्याः (कामुखुत्तिनामाः), (आ
प्रा) २
आत्रेयः, २१
आपस्तम्भवर्गसूत्राः (आप धृ) ६४
आपस्तम्भश्रृतीसूत्राः, (आप श्रृ) ३
आपस्तम्भवर्गिः, (आप स्स) ९४,
१४९
आयुर्वेदः, (आ ), ८२
इतिहासमुखयः, (इ स) १०४, १४९
इन्द्रस्वप्तिः, (ईं) ३, ४०
कृष्णवेदः, (भक्त्राव्यायाः) (कृ) २६, ६५
एकायनशास्त्रः, (ए) १४
कपिलः, (क) ७४
कठकारः, (क व) ६४, १४२
कामिकायम्बः, (कामि) २६, १५
कारणतलः, (का त) १५०, १५४
कालविद्याम्, (का श्रि) १५०, १५४
कालोत्सरम्, (का) १८, २०, २८, ३१, ३४, ३८

काठय, २१

काठयपीयम्, २२

कुड़केशर, ५९

कृष्णकल्पः (कृष्णमस्तकः –कृष्णम्योछन्यः)

(क) १२६, १५१

कृष्णमुनि, (सरस्वती कृष्णमुनि)

कठ, (क) १०५, १४७

कियाविकारः (वेळानस), (किया ब्र) २२, १६२

गाधार्यम्, (ग) १५२, १६२

गार्यसहिता, २३

गीतार्यमद्राहः (गामुनसुनीनामः), (गी स)

८०

गृहरोगुलिः (नित्यकमसाधनली), ८८

गौतममधुकुमुष् (गो ध) ९३, १२६, १२६

विनाशितविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिविनिवि
पितामह, (पि) ९९, १०६, १०९
पितामहस्ति, (पि स्व) १०४
पुराणवाचसमुचय —बोधाध्यायी, (बो पु) १५१, १५२
पूर्वीय, (प्र) ३४
पूर्वमिश्रित, (पू सी) १६३
पोषणसंहिता, (पो स्त्र) ६, ७, ९, ११, १२, २९, ३०, ३७, ११६, १३२
प्रतापमूर्त, ११७
प्रयोगपद्धतिकाली (भोजराजस्य), (प्र र) ५१
प्रहास, (प्र) १६५
बाल्वेदवाचर, (ब्र) ५
बादरायण (द्युता व्यास)
बाल्कसमस्तित (बाहि) १४०
बुद्धवाण्यकोपनिषत (बु उ) १६६
बुद्धधम्म, १६१
बोधाध्यायसंहिता, (बो स्त्र) २१, ५५, ६९, १४८, १५१
बोधाध्यायीपुराणवाचसमुचय, (बो पु) १५२
बोधाध्यायीयागाधारिविचर, (बो अ) १०८
भागवद्गीता, (भ गी) १, ४२, ६२, ६४, ६८, ७५, ८१, ८२, ८३, ९०, ९१, ९२, ९७, १२५, १३२, १४०, १५८, १६५, १६६, १६८, १७३, १७४
भ—निवयग्रन्थ (भद्यालक, पराशारभ) (भ नि) ३, ५३, ५४, १११
भागवतम—श्री, (श्री भाग) ६४, ११५, ११७
भारतम (द्युता महाभारतम )
भारतभाषिता, ४०
भागवत, २१
भागवतसंहिता, (द्युता मुख्य) २२
भाष्यकार —(भीरामासुज), (रा) २, १५, ५२, ५५, ५८, ५९, ६२, ६७, ७१, ८५, ८८, ९३, १०८, ११६, १२१
भूग, (भूगसंहिता—कियाचिकार ) (भू)
२२
भोजराज, (भो) ५, ५१, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४
भू, (भू) ६२, ६३, ६५, ६६, ६७, १०४, १०६, १०९, १२६, २६५, १७६, १७७, १७८
भीर, २१
भागवतम, (भ भा) (भ—आदिवेश स-सम्बन्ध आद-आरण्य भी—भीरम आदु—आदुआमासिक शा-शालित आश—आदमाचिक उ ज्योग) २, २०, २१, २४, २५, २६, ३०, ४१, ४२, ४९, ५०, ६४, ६५, ६६, ६७, ७२, ७४, ७८, ९३, १०३, ११३, ११६, १२९, १३७, १४०, १४३, १४६, १५९, १६८
भागवतमार्थविकल्पनम, ४०
भितायम, १६१
मुख्यकोपनिषत, (भू) ९०
विधिवंशसमुचय, (व श) १३६
बालविच, (वाल) ६४, ३६
भारुपाचार्य, (भा) २, ४, २५, ८०
योगशास्त्रविच, (यो या) ६६, १०७
श्रुति, (श्र)  
श्रेयोर्तरोपनिषत, (श्र) ९४  
सद्विण्वन्याहित, (स स) १९५  
सनक, (स) ३९  
सनकुमारसहिता, ४०  
समारोपदीपिका, (चवराजस्य) ३१  
सह्ज्यनामस्तूर्तम् (हस्तता विष्णुसहज्यनाम-स्तूर्तम्)  
सद्विद्धिः (स सि) ५  
सार्वततत्त्वशिष्टा, (मा स) ५, ६, २९,  
 ४०, ४७, ८२, ८५, ८८, ९३, ९४,  
 १०७, ११३, ११४, १२५, १२८,  
 १३४, १४६, १४८, १४९, १५८, १६४  
सौमन्तवसहिता, २०  
सम्क्ष्यर्व, (स्तु) १५०  
हस्तभीशस्त्रहिता, (ह) ८  
हरिव्यास, (शविष्णव पव) (ह व) ९७  
हरिष्टम, (ह. अ) १३३
तत्त्वज्ञान-अन्तर्गति निर्देशकानां
संक्षेपतात्त्वराणां विवरणसूची ।

अ—आति
ब—को—अमकोश
च—(या)—अप्सरोप्रविषा (नारदीया)
छ—श्रु—अर्थांशतुति
छ—सा—अभिमनसार
अहिन—अन्वयतिष्ठति
आ—आयुर्वेद
आ नि—आचरणनिर्णय
आप ध—आपस्तास्थवर्ध्यम्
आप श्रृ—आपस्तास्थवातस्यम्
आप स्वू—आपस्तास्थस्नितिः
आप प्रा—आपस्तास्थस्नितिः
इ स—इतिहाससमुचय
ई—ईन्द्रसंहिता
ऋ—ऋघुवेद (ब्रह्मचारण)
ए—एकायनसाहा
क—कपिल
क व—कठबरी
का—कालोत्स्रम्
का त—कारणन्त्रम् (शैवतानम्)
कामि—कामिनिकागम (शैवतत्त्वम्)
का वि—कालविधानम्
कु क—कुण्डन्त्रकल्प
क—कलु
क्षिप्रा वै—क्षिप्राधिकार (वैलास्के)
गंग—गंधर्वम्
गी स—गीताचर्यस्वरम्
गो ध—गोतमसम्यम्
छा—छादोग्योपनिषत
ज स—जयावर्धसंहिता
त स—तत्त्वसारस्यभय
ते उ—तैत्तिरियोपनिषत
द—दक्षस्मृति
ना—नारायणम्
ना सु—नारायणस्मृति
वि रा—वीरायामाजलियान्तर
न्या वि—न्यायबिस्तर
प—परारसः
प भ—परायारभद्रक
प सु—परस्परसूति
संक्षिप्ताक्षरणां विवरणसूची

पा र—श्रीपारसंहिता
पार स—पारसंहिता (प्र—प्रतिशाष-भ्याम, प्र—प्रायविभाषाय स्व-स्वयम्भुविन्याष्याय)
पा स—पारसंहिता (च—चर्यापाद)
पि—पितामह
पि स्मृ—पितामहस्मृति
पु—पुराणसारसंहित (बो—बोधायनीय)
पु—पुराखस्मृति
पु मी—पुर्त्तमामशा
पौ स—पौर्णसंहिता
प्र—प्रायविभाषाय
प्र र—प्रायविप्रदतिरनावली
ब—बलदेवचार्य
बा—बाणाप्रणाली
बाई—बाणिज्यस्मृति
बो अ—बोधायनीयधार्मकरिचि
बो पु—बोधायनीयपुराणसारसंहित
बो स्मृ—बोधायनस्मृति
भ गी—भगवद्गीता
भ मि—परार्जश्रवस्त्र निवयन्व (भद्वारक)
भू—भूपु (भूमिसंहिता, भार्तरसंहिता)
भो—भोजराज
मा—महायोगी
म भा—महाभारतम् (आ—आदि, आश्र-आश्रमेगिनेकम्, आलु—आलुशास्त्रनिकम्, आर—आरण्य, उ—उद्द्योग, भी—भीष्म, शा—शान्ति, स—सम्भव)
य स—यतिविश्वसंहित
या—श्रीयानुसारायाय
| श्रु-श्रुति          | सा स-सास्वतसहिता |
| इं-इंद्रियपनि    | स्मृ-समृत्युष्न    |
| स-सन्तक          | ह-हरभ्रicosहिता |
| स स-संध्यासहिता  | ह अ-हर्षकम्        |
| स सि-सत्यपिन्दि  | ह व-हरिवश        |
श्रीपांच्रत्रकर्त्त्रनिर्दिष्टानां प्रमाणवचनादीनां
वर्णानुक्रमणिका।

[अर्थात् अन्ये विश्वास्य एकत्र करने वाले, प्रमाणवाक्यस्य च आदिष्ठ
भाग समस्तोपमान्यां अलूकमणिकायाम्। तदनन्तर सुविचारो नागरस्तुधारा कोशस्याःस पुस्तकाः,
तत पर विन्यस्तानि अक्षाराणि तत्त्रप्रमाणग्रन्थानि, तथापि विन्यस्तारिसादिकृत-
स्तुधारा तत्तत्कोशाः अध्यायश्चोकादीनां व सहायतां कमेन निर्दिष्टानि। अत्र निर्दिष्टानि
प्रमाणविरुद्धश्चाकर्त्ताणि कार्य कानि कोशादीनि सूचरन्तीति अन्यन्य-अन्यन्यकृति वर्णानुक्रमणिकाया
सातवथाय।]

अकन्दकल्पोल्वाय १२८ सा स २१-२५
अक्षाराणि तत्काल १५ पा स (च)

२१-७८
अक्षाराणि पुप्पाणि १४४ व पु
अक्षाराणि वक्षामि १४३ व पु
अक्षारादित्यवी बीमि १५४ व ४६३
अक्षारेण शरीरस्य ६३ म ४-३
अक्षमणविरोिश्च १६७ पू म शी १२-२-२५
अंतयोगपटक ८४ सा ६-२०१
अन्त्यस्यनिवाल्क्ष ५२ म शा (आख्यः)

११८-३३
अज्ञायाक्षर मन्त्र १५१ शो
अज्ञातसमाविष्ट १४६ व पु
अज्ञातृस्वयंनिबन्धया वा १५५ व ५७५
अज्ञानाधवश ज्ञानात् १४२, १६४ व ५१९
अज्ञानधवश ज्ञानां, १५५ व ४७६
अज्ञानधवश मोहात् १४ पा स (च)

२१-५१
अज्ञानाधवश लोभात् ६३ द २-३
अज्ञानधवश मोहात् १५ पा स (च)

१३-२९
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अभिजीतवादी च ६२ शा ४-१९१
अतो न हानिमंत्रणा १७८ ् व ५१८
अतोस्तव्या न दौषोविशिष्ट १२८ सा स
२१-३१
अवन्तकासस्वकविनय-१६० ् व ५९
अथ वर्तमातिनो भगवदारावन ५५
५६, १३८ लि रा
अथ पुष्पाणि तिबिवानि ११०-११४ ् भो
अथ भ्रुवस्मन्त्र दु ८४ ् सा स ६-२०८
अथ भो भावन्त याचित ७८ ् र आ
अवगल शुद्ध विश्र ६० ् यथा सिम्भ
अवानि समुपपित ४५ ् पा ् र
अर्थार्थावलोकन १५६ ् व ४८६
असौपकाम्यवित निम्न ८० ् पा ् र
अवतारासुपादवन १३६ ् म १२-७
अवतारासुपादवन १३६ ् म ४-२०२
असरु मुनमो यो वै १४६ ् व पु
अथवभूत हे लिखा ५४
अथ ् दु क्रियात्मक १३० ् पा स (२)
अवोरोत्योगेन ८४ ् सा स ६-२०१
अधिकारोलुभोमाना ४६ ् पा स (७) १-४
अधिकारोपित सवेश २७ ् कामि (का
त) १-१२५
अनात्तेषोवायण १५६ ् व ४८४
अनात्त विश्वस्तियो १०७ ् यो-वा
अनात्तेषोवायण १४०
अनात्तेषोवायणस्वामिनि १ ् पा ् र
अनात्तेषोवायणस्वामिनि १३९ ् लि रा
अनात्तेषोवायणस्वामिनि ५५ ् म ् गी ९-२२
अनात्तेषोवायणस्वामिनि २२-५३
अनात्तेषोवायणस्वामिनि ११ ् पि स्त्र
अनात्तेषोवायणस्वामिनि २३
अनात्तेषोवायणस्वामिनि ११ ् पि स्त्र
प्रमाणवचनादीना वर्णालुकमणिका १९३

अन्त करणायागदि ४८ ज स २२-७५
अन्यत् कुलातन्त्रसहाय १७४ म भा (०) ८७-१३
अन्यत् पूर्ववध पुरुषात्त १७४ म भा (०) ८७-१३
अन्यकारं ना देवता १४५ व यु
अन्याचे ४५ अनिभ्याति १०० व यु ४५
अन्याचे कुलमान्मान १५ पा स (च)

२१-७५
अन्यदेवश्रुष गलवा १२१ व यु अ ४५
अन्यांकस सम बस्तु १२१ व यु ४५
अन्यदेवस्थानदिष्टे १२१ व यु ४५
अन्यासा परिवारण १०२ पार स अन्यासा हृदिरक्षानि १२७ ना मु
अन्ये ते संबंधिति २४ म भा
(आक्ष) १०४-८७
अन्येशारकस्थान १३ पा स (च)

१९ (१)
अन्येशा ब्राह्मणदानमुु ४६ पा स १-६
अन्येशामेवमाहीन १६ पार स (आ)
अन्याचे न मांजेनु २६ का त (कामि

१-१२३)
अन्योऽयपेश्य नाथ ३५ का
अपचारानह वशे ११८ व यु ४५
अपचारानिवान सवर्ण १५५ व ४७७
अपचारानिह बिष्य १२२
अपराधिमित्रशः १४६ व यु
अपराधिम छो १४६ व यु
अपराध निरापत्ति १४५ व यु
अपादाय ततो हुता ६६ व्या स्थू २-७४
अपा द्वादशमण्डुंबे १०२ व्या स्थू
अपि चेतु पौशव वाक्य २९ सा-स
२२-५१
अपोऽशाराधन ब्रह्म १०४ पि स्थू
अपमहेन बै तावट १६४, सा स ६-१९२
अप्रयज्ञा सेव्या ६३ म भा (शा)

३०१-३५
अप्रकुणात्मकरण ८६
अभिगमकुं हुरि शाम ५२, ७१ व ३४
अभिमहत्जमाधीन ६८, १२५ ज स

२२-६९
अभिमहत के देवदेव १२५ ना मु
अभिमत्या जल मल्ल ६३ व्या स्थू

२-१५
अभिवाद गुरुमु बुद्धान १२६ पा स
(च) १३-२८
अभिवादकाध्यायोगी ८५ ना स ६-२१४
अभिवादकाध्यायोगी दु ८४ सा स ६-२०८
अन्नमविकसाधिन १५७ सा स २-९
अन्नमविकस बस्तु १३५
अन्नमविकस बस्तु १३५
अमुपात ४५ मानम्य नि १२८ सा स

२१-२८
अखलें च प्रकाशात्म ७७
अरौऽद्विभाणिन १२५ मा मु
अन्नमविकसाधिन १३५ पार स
अन्नमविकसाधिन १७५ पार स २-५९
अर्थ दत्तव वापदुर्य १५५ व यु ४७२
अन्नमविकसाधिन १४२, १३५ व ५२३
अर्चनीयमान्यतमा १३ पा स (च) 19-(v)
अर्चनीयम सेवक २० म भा (भी)-
66-39
अर्चनेचारापद सर्वा १४ पा स (च)
21-51
अर्चनेय ततो देव ५१, १२  व ३४
अर्चनिलव रामसाम १२४ व ८७
अर्चनिलव रामानाथ १६४ पा सं (च)
13-74
अर्चनीयार्थपरमाणू १६४ सा स
6-191
अर्चनेयपदोपायं १२६ पा स (च)
13-29
अर्चनेयकवेदावां ३५ पर स १०-३१९
अर्थकामय पार्थ ६२ सि व ४
अर्थसंग्रह तुला १२  पा सं २-४५
अलसचारावैशं १२६ पा सं (च)13-3०
अलमे द्रतकारणा १०३ वा सु (२)
अलमे एवमन्नकणा ६५ व ३ ५-६६-११
अवंतितरितति काल ५५ शा मी
1-4-2२
अविचितसकोतिपक्ष १६१ श्री वै
अविदेश्योऽपयोगमा २४ पा र
अविशेषत च शायानि ६१ वा सु (२)
अविदिक्षातन्त्रं २३ वै
अवठाक्षिणार्थ सा ४०४
अध्यायनर्थपदेन १५६ व ४८०
अध्यानिधायनायार १६९ वि ध
109-6६
प्रमाणवचनादीनां वणितुकमणिका

आत्मचारीत्र ७५ आहारः हृदेविक्षण ११६
अह हि मर्यादाना ६८ स गी ९-२४ अहिन्नित्वादित्तीर्ती ०५ पा र
अभिन्न प्रथम पुष्प १७४ अहुतामिक्षम मुद्द्टके १०५ अ ५-१ अहररेव गणान्त्रे ७४ ।
अहो अहो मूलभन्ना १७८, व ५१६ अहो हारी मुकेश १७१, व ५१५ अहो नन्द्याचुमुद्धि ९९ आप-स्मृ
अहो द्वितीयभवेगेन ६४, १२४ ना सु अहोद्यापोन मथुक १५० स्मृ

आत्माय यथाकाल १५७ व ४९९ आगमाल्यम् हि सिद्धान्त ८ ह स आगमाध्यन कुमात १४५ सा स
६-१८९ आमिर पपरात्र तु २३ वै आचम्य प्रयत्नों मूलाय १६५ पा स
१३-७५ आचम्य प्रासुमुखो मूलाय १०२ पा स
(च) १३-१६ आचम्य प्रोक्षेपेर्यम् ११० पा स (च)
१३-२३ आचर्तेव इदानान्त ५ सा सं २१-४७ आचार्यकमथान्विन्य ११ पा स (च)
१९-१३२ आचार्याः प्राप्त सास्वात ६४ र आ
आत्म芝加哥सापेक्षा १५८ वि गु ६-७-३१ आत्मान चापि हृत्येवे १६५ पा स
१३-७७ आत्मान परिषध्योध्य नोर्न ११० पा स (च)
१३-२४ आदाय भक्त्योमाल्यम् १६१ वै ग आदायोगहधन्यमुंहार्य ६३ व्या स्मृ २-३६ आदिकण्ठानत्तव नर ११२ व ७४ आदिकण्ठानत्तिक्षम नर ११२ ना सु
आदय तेनेवं नर का ११ पा स (च)
१९-१२३ आधमेन्यशन वेदं ४६ पा स (च) १-५ आध कर्मभिधमन ५० पा स (च)
१३-३ आधान्तनत्ताधिति १३५ आधिधाम्यभिधित १६३ शा स्मृ
२-८९ आधो नारायणोत्तर ६३ व्या स्मृ
२-१६ आधोहीमाधिमिनीन्तं भै ११२ ना सु आधभातावित्वान्तः भै ४७ ज स
२२-६६ आधिवधान्य र्वाण ८८ आधोहृर्परमार्वे १०२ पा स आधोहृर्परमार्वे १०२ ना सु
आधान्तनत्तां गुरुमार्वे १६५, १६४ वि गु १-१७-७८ आधोहृर्परमार्वे १०२ पा स (च)
१९-११४ आधान्तनत्ता १०२ (नन्द्र)
आधान्तनत्तामन ५३, १११ स नि
प्रमाणवचनादीनां वर्णालकमणिका

आराधनाविविधः कीहजः ४६. पा. सं. (च.)

१-२
आराध्यानु हरिं भव्या ५२, ७१ व.

३६
आराध्येषु व्यायेषु ८२. ना. मु.
आराध्यादेशस्थत्रां १२०. वा. पू. ४५
आरोपितं विद्वानं च १२०. वा. पू. ४५
आरोहन्तवध १. पा. र.
आर्जितवाचन्द्रियः १२३. वा. ८९
आलोक्य सांविधाणी ७२, १६८. म.
भा. (आद.) १८६-११
आवत्साह्या प्रणव ६२. व्या. स्मृ. २-२२
आवां तवाकारस्वतः ६३. ह. व.

८८-४७
आबिष्कारः प्रेक्षः ३५
आविष्करन न वेदान्ति ३५.
आसनाज्ञायाः २२. वा.
आसनारोपणः १२३.
आसित्वा चुचिरे तस्य १५६. वा. ४८१
आदीनावोत्त्रकं देव्योः १५६. वा. ४८४
आदीनाट्य वाच्यां १५६. वा. ४८६
आदिअनुस्त्र सदा १५५. वा. पू. ४०.
आहारो यस्तनाधारो १४२. वा. पू.
आहारी चैत्य कर्मेण्य १४३. वा. पू.
आध्य ग्राह्या १३०. पा. सं. (च.)

१३-३३

इ

इत्यादिप्रेक्षामयः स्मृ. ५०. पा. सं. (च.) १३-३
उपचारानिमाण कुवेंद्र १३४ अ व (म)
2-39
उपचारापदेश नौ १५५ व ४७७
उपपत्तिमाणा च ९ ी सम
उपपातकमुखो ५पि ९६२
उपबीत सूचनाएँ ६८ पा । स (च)
13-10
उपस्थित स्थान पूरः १७२ व ७८
उपस्थित स्थानावृक्ष ११ वा । स (च)
13-27
उपविद्याभि पूजा १२२ पा । स (च)
13-31
उपाय स्मार्चतत्त्व १०२ औ (म)
उपायोगी स्थूल १०८ औ अ
उपायोगिता परिचय ८० गी । ३१
उपेतो भुजन्य १२६ पा । स (च)
13-20
उपचारावृक्ष चाप ६२ व्या सम २-८
उपोषित पोषितो वा १३४ बि व
4-33
उपभव तौमादाय १०६ पि
उसे नन्दे भित्तिघाम १०६ म भा
(आख) ९८-६८
उसे नन्दे भवानिमाणत्व १५०, और आ
उसा शिरात्वाच, १९५
उस काये नु समापे ७० औ सम २-६
अ
उसमध्यपदेशे नु ८३ शा म ६-२००
उड़ापोहविदानन २० का
प्रमाणवचनावदीना वर्णाङ्ककमणिका

छत्रत्र

कृष्णाथा कृम्भा २६ औ
कृष्णदेव भगवोपदेशमि २५ छा उ ७-१-२
कविषविनो गुरुमात्ता ३० द स्ट २-२५
ऋषीवेंद्ररस्त्यात्त १५३, व ४६१
ऋष्यादिपुजिते स्थाने १९, २०, ३४, का

पु

एकाल्याथिरताना च ४७ ज स २२-६७
एक बीकितरत्नने १३ पा-स (च)

१९-१३१

एकविपचनतादि ११४
एकविशारदाधि १४६ व पु
एकविशारदाधि १५५ व पु
एकःनाथदिकाना १५ व पार सं २-११
एकसनाथपतिकन्ते ३३ इ स १८-८२
एक्षेत्रम हि कालध ४३ ज स

२२-६६

एकहस्तप्राणामध १२२
एकहस्तप्राणाम १५५ व पु
एक यदि भवेच्छास्त्र १३२ इ स

३३-१०५

एक कृष्णनमकार १३३, वि घ

१-३८

एकादशप्राणाश्च १४४ व पु
एकान्तिरस्तुदेव ५४, ९९ ना सु
एकाधान्याख्यते विप्र ११०, वि भ
एकन पाणिन यस्तु ११५ श्री भा

१०-२२-२१

एकैव बहुमित्रेदै ५, पौ स ३८-३०३
एकैव भिरयोत तनन्मू ६ पा स (च)

१९-११२

एकैव हार्तकमेन्मात्रामू १०१ पार स २-५७
एकैव मूर्तिसरव्यः १० पा सं, (च)

१९-१२३

एकोन्मित्यस्यार av १४६ व पु
एकोन्मित्यस्यारवर १४५ व पु
एकोपित कृष्णे मुक्तप्राणाम १५४, म
भा (आश्र) ४६-१२३
एको हि श्रूतेत देव ४३ ज सं प

२२-६४

एताक्षराविशेषगुणि ९३ व ३७
एताव विशेष विन्दु ३९ पार स

१०-३३६

एताव पुराणसिद्धान्ते ३१
एतावान च योगशास्त्र ७६ द स्ट ७-२१
एतावैरिकसूचित २२
एतावै फ़हरात्रायमू ३२ का
एतानात्त प्राप्यते ७ पौ स ३८-३०६
एतास्मादिष्किनिका १०० पार स २-५१
एतात अष्टाध्याय राजेन्द्र २५ म भा (आश्र)

१०४-८९

एतास्मात्तिरिनिद्यमू १०६
एतारूयूहुन यशु ५० द स्टृ २-२५
एतासमवेशे चतुर्वेदी १०५
एकमाहिक चाँदेशु १६ पा स (च)

१७-४५
एवेकदिन यापि १३७ व ५०४
एवेव सम्भासात् ८५ सा स ६-२०९
एव गुरो समार्थ १५१ वो
एव नानागमाना च ७ पौ स ३८-३०२
एवं प्रक्षाल्य विधिवत् १०१ पार स

2-58
एवं शारणपुरगम्य ५७ नि राप
एवं सबिन्य मन्त्रार्थ ५४ भ नि
एवं सत्रिपीणां १४७ मा स २-१२
एवं में संधिरस्निण ११७ वि स
एवितार तदिन्त्वा च १३८ वे ५-१३

ते ३०-३१
एकान्तिकान्तिकत्परिस्थिति १५९ वे गा
श्री
अंगे नमो वाङ्दे एवचाय १५ पार स २-५
ओपुर्वेया च मात्रवया ११० पा स (च )
13-23

क
क इति भ्रामणो नाम ९७ व व ८८-४७
कष्टसरका कर्मसाधनाविक १८१ पा र
कर त्वमर्मव्येंहो अखि २४ मा भा (आध )
105-83
कथाया कथ्यमानाया १२० व पु अ ४५
कथित पशु के काला ५० पा स १३-१
कथ्ये यथ तद्द ब्रम्हाण १० पा स (च )
19-115
केदा प्रश्नति मा पति १६० रामा (सु )
कनिष्ठासूत्रमार्थ १०८ सा स
समब्रह्मिशेषेन ८२, ८३ सा स
६-१९४
कक्षालाये चैव १२२ ई ६-८५ (२)
कारादुम्बिकारीशु १५३ वं ४५७
कक्षाव्यें वे यथा ६, पौ सं ३८-२९३
कक्षाच श्रवण कृतित ११ पा स (च )
19-127
कली कार्यमता चोमा १५ पा स (च )
21-78
कर्माणासङ्ग सन्यास १, १० पा म (च )
19-117
कर्मान परिपक्वपत् ६४ श्री भा
11-19-18
कर्माण्यविषी तस्मान १५५ वं ४७२
कर्मावब्र्द्वते सम्ब्राहम् १४७ सा स
2-11
कर्माण्यन्तायच्छेदानि ९३ व ३७
कर्माधिर्मेन मन्नेन १३८
कर्माधिपितः श्यान ४६ पा स (च ) १-१
कबेरे विषय राजन (श्यामलकुश)
कबेरे-इति वि पु ) ११३ श्री
भाग १२-३-५१, वि पु ६-२-४०
कली कृत्य तत्र १७१ वि व
109-57
कली सक्षने केशाबसु ११६ वि पु
6-२-१७
कक्षिन्न विषो नस्तेन स्त्रु ६५ पार सं
2-१३
कक्षकोशिदेशायी १४१ का
कल्याणाचरणात्त यव ५०, १२६ पा
स (च) १३-४

का
काहून्त कर्मणा मिदी १४० स गी ४-१२
कान्तागैर्यन्त लक्ष्म्याधि १२ पार स
(आ) १९-१७७
काम तानु धार्मिको राजा ११३ पि सम (२)
काम्योपिय ना भवेतस्य १५१ बो
कार्यक्षेत्र ततजून्त ६० व्या समू ३-२
कारणागमसिद्धान्त १२ पार स (च)
१९-१२
काल सर्वभिधुपेश ७८ पा र काणाले लु रोगे वा १०१ पार स
२-६१

कि
कि कि न साध्य मवतां ३२, ९२ ना मु
कि लवा नाचितो देव १७४

की
कीर्त्नेवेश कृष्णस्य ११७, १६९ आक
भाग १२-३-५१
कीर्त्येवेश नमस्येव ९२ ना मु

कृ
कठरायाह्लह्याय ९५ पार स २-१३
कुमुदवीर्य गणेशाय १५३ व ४८९
कृष्णचित्रसाधनाय १७ पार स

कृष्णदासमन विषाण १०१ पार स २-६३
कृष्णाय यदि वा मोहात ३८ पार स
१०-३२३
कृष्णी बुद्धिमनुष ६४ सा सं ६-२०३
कुलदासाध्यमित १३४ शा समू ३-१८
कुल च व्याख्यित चैष १८ पार स (आ)
१९-५५७
कुमासना कुयुद्विग ११६ पी स १-३२
कुलिदेस्मे क्षिल्पित ३३ र आ
कुमाराना विवेधाय १२१ व पु अ
४५
केशुरुध कुमावेय ११६ पी स १३२

कृ
कुष्टे मंचनात पादान ११४, १२५, १४९
सा स ६-१८८

कृ
कुष्टाल्पातको स्यास्य १७७, व ५०७
कुलाराध कुशा १५५ व ४७६
कुशे निजवल्मेश झुड़े १२४ व ८६
कुमार मन नीतिकरी १६३ वि व
(शौ) १०३-१६
कुला सम्प्रेक्षण पूर्त ११ पा स (च)
१९-१२६
कुल चैव मनसा योग १५४ व ग ४६८
कुमारवास्य देवस्य १४२, १७९ व ५२४
कुमिभाषेय पत्रेशीर ११५ व पु अ ग५
कुणकम्बलस्वीत १५८ व पु अ ग५
क्रम्यात्मक्यन्तराणाय २३
प्रमाणबचनादीना वर्णालंबकमणिका 271

के
केन तर पाल्से देव १५७ व ४९७
केवल तद्विज्ञानेन ४३ पार स १०-३३१
केवल मनुजेश्वरु ३९, ४३ पार स १०-३४२
केवलजालिना वापि १२४ व ८८
केशवरावन हिल्ला ६५ म. में (आत्)
186-17
केशवार्षी यहीं यस्य ६६, १२५
को •
को हि भागो हृदेनष्ट्रित १७५वि व ३३-६६
क
कमशा केशवादीना ६४ पार सं २-७
कमागतेस्तुल्यक्षेत्रा १० पा स (३)
19-११६
कमागतेखलजाभित ६ पौ स. ३८, २९४
काते विष्णु बर्षे हरिसु १७ (मभ)
कियायागारिशुण १०८. बो. अ.
किया न कुर्मास्तन्त्र १२ पा स (३)
19-१३१
कुडसु यश कमाणि १४४ व. पु.
के
केशकमोक्षिनाथे ५ स सि-२२
व
क्षत्र अश्वालिपाताधि: १२८ सा. स २१-२७
कृत्वं तदर्शोपेय १५५ वं ४७७
कण्ठसाम्प्रयोगरूपः १५५ वं ४७८
क्षामयेश्वरारायण स्यान् १५५ वं ४७४
कालिध्वंत्र तत् कुर्यात् १६४, या स ६-१९०
क्षिण हि गाढ़े लोके १६० म भी ४-१२

ग
गण्य विभाव्य सीधर्मम ५३, १११ म नि
गता स्योनमसु त १४३. व यु
गन्धवंशश्चकर ६६ पार स २-४३
गन्धवंशप्रथापीव १०० पार स २-५२
गन्धवीने मभोत्त्वित १७५.
गन्धु युधी फलमृदूले १७५. अ. ग (या) २-४१
गमध्याम्बि वासराः ६२ व ३६
गहड़ व विशेषण १५७ वं ४९०
गर्भजन्मजरादु ख ५३ म नि
गर्भाधानानिदानांत ४ आ मा अन्ते
गा
गायणीजपवर्त्तन १२५ वं ७७
गायणा जातिभिषेयाः १०६ पि.
गी
गीतवदित्रजातादि १२५ वं ५७ अ. ४५
गु
गुणी साधुकाये १०
गुण मन्त्रसूचि छन्दः १५३ वं ४५७
गुण देवाः (व) नमस्क्षुष्य ८३, ६४
या स ६-१९४ ई ६-८६
गुण चेतबुद्धिपासि ६१ व्या स्थू २-६
चंदराल्पि कृतस्थः ४१ म भा
(आद्य) ११६-८
चंद्राल्पिनिता याति ११८, १२१ व च
पु ४५

चंद्राल्पिनिमाणोति १२१ व पु ४५
चुरुणमधिकारो वै १४७ सा. स २-११
चुरुक्षमपरात्मः हु १४४ व पु
चुरुणें हु तथा मागो ७३ द स्स २-४१
चुरुक्षमपरात्मः हु १४५ व पु
चुरुणो मेद्भिषे चौ ३९ का
चुरुणो मणिविज्ञवक्ष १०० पार सं २-५६
चुरुविवर्तुर्देवायै १६ व ४४
चुरुविवः सम जना १९९ म भा (शा)
३५०-३३

चुरुविविशाराधः हु १४५ व पु
चुरुविविभवागः ५२ शा सं
चुरुविखिबियावासः १२८ सा स २१-२७
चुरुविखिबियावासः ६ पी स ३८-३०१

tवार एकत्रो रेडा २६ (एकत्रादौरो
वेदात्म म भा पाठ) म भा (आदि)
१-२९७

तवाेरि चैष जन्मानि १२१, व पु ४५
चरणार्विन्द्रयुगात १६०. वै ग

चा
चाणदली योनिमाणिलिङः १२० व पु ४५
चाणदली पर माण १ पा र

चि
स्थिराविष्टित कर्मसं १६, वै. ४४
प्रमाणवचनादीनार्थ वर्णालक्षणिका

विदानद्यान शान्तं ८५, मा स 6-212

बे
चेननस्वीक एवंति ५९, ८७ श्री क्रूँ
चेताज्ञानकुषोतरस्म ८२ म ग्री 6-11

dे
छन्द देवी गायत्री १५३ व ४६२

c्छा
खायामकर्म यो मोहात १२० व पु ४५

ज
ज्ञानाशांकवर्ण ८९ श्री ग्री ४-४१७
जनने गण कैव १६ पा सं (च) ७५-४४
जनिष्ठत्वत्व प्रारंभिते ११९, व पु ४५
जनमदय तु ते सूना १२१, व पु ४५
जनमस्युत्सर्वपायचि ६०, म ग्री १३-८
जपधानार्थस्तोत्रेण ४३, १२५ ज स 22-६८

ज्ञेयाधार  मन्त्र १५३, व स ४५६
ज्ञेयाधार शवनास ९६, व ४६
ज्ञेयाधारे ज्ञ्यानं १०८, १४८, वो
ज्ञेयाधारादिक सर्व १५४ पा स १३-७३
जप तु द्रि (त्रि) विधेन कुर्यते १०७, ज स 14-३

जपान्ते मनसा ध्याना १५४, व ४६७

ज्ञेयाधारायपेस्वपिंध्यान्य ६१, १४८, ध्या
स्मृ २-७

ज्ञेयाधाराय मन्त्र १५४, व ४६६
ज्ञेयाधारायगुणामानी १६, व ४५
ज्ञेयाधारायकुलेशु १५१ के के
जाता च सधियो योग १५२ ना मु
जल शुद्धमुख वा १०३ पा सं (स्मृतिधरणोऽर्जते)
जले मन्यायीना ११६, व ता

आ
जातुभ्या पाणिभया चिरसा ११५ र आ
जायन्ते सति जनमानि १२१ व पु ५४
जालापद समाधन वै १४५ व पु

जि
ज्ञेयाधाराय योगस १५३ म ग्री ६-४४
ज्ञेयाधाराय प्रविष्टतु २७ श्री का
जिन्दाजप शाल्पुर १०९ अ श्री (ना)
जिन्दाजप तुलसिच्छ च ८४ सा स ६-१९९
जिन्दाजपर्वतवादचव १०१ पार स २-६३

श
ज्ञानकर्मीत्पोषण १३७ व ५०
ज्ञान पुष्प तप पुष्प १३९
ज्ञानदिशाघुपायनेच्छ ५ स खि २३
ज्ञानी तु परमाकान्ती ८०, म ग्री २९

त
तथादुर्ध्रं स्थित शास्त्र ६, पा स 19-111
tथेश्वरम्भत्वप्यपरिश्रम २, आ प्रा
तन्न्वारम्भस्तरेणैव १९, ३४, का
तत आवरणसंक्षेपीयैय न १९१, ना सु
तत कुस्मू समाधानं १२३, व ८१
तत परिमाणमन्याया १६४ पा म
१३-७३
तत पुष्पक्रमानी ४८, ३१, १२५ ज
म २२-६९
तत पूर्व समुखाय ९९
तत प्रक्षालय चरणी १२४ व ८३
ततथा प्रति ५७, १५० वै ग
tतत्त्वादृत्तसम्यू १६१ वै ग
tतत अभिकर्मणकृतुं ८३ सा स ६-२१५
तत सन्ध्यासुप्राप्त ६७ व्या स्मू २
तत समाचनेयवर्णत् १९, पार सं
१९-५८३
तत सिद्धांतसभाकर्थ १९, पार स
१९-५८४
ततस्वविविध्विनास १५६ व ४८४
ततस्वसे समस्यत्व १०९ पि
ततस्वत्त्व समाधिकर्थ १०३ व ४९
ततस्ते धन महाभाषे ११८ व धू ४५
tततस्वभिमतवेदन ८३
tतत स्थान प्रक्षालकृतुं ५० व धू २-७
tतत संहमोकार १२२ व ७८
tतत स्वमे प्रपंचाय १५४ व ४७१
tततो चाग्रमन्तरम् ४८ सा स ६-२०६
tततो धन महूर्त १२० व धू ४५
tततो भाग त्स्स्मेव १६१ वै ग
tततो कृत्यमाननेत्र ६५ व ४७
tततो मध्याह्मस्ये ६३ व्या स्मू २-९
tततो सुरो महाभाषे ११९ व पु ४५
tततोध्वनियोगे ४८ ज स २२-७१
tततभावेष्ठानाय ऋ १२३
tततन्त्रसिद्धांतां ११ पा स (च)
१०-१२०
tतत्तीय हि यागाप ४९ ज सं २२-७८
tतत्तीथिष्क्षके चिदी १०९ इ स २५-२१
tतत पारमेश्वर वाक्य २९ सा सं २२-५१
tतत्त्वप्रवर्धेषु ५७, १५०
tतत्त्वभावान्ति देशबि ४५ सा स ६-२१०
tतत्राध्यायोऽसत्त्व तिलास्मेषु १५९ वै ग
tतत्र तामसविभाण ४० पार स १०-३३०
tतत्र विद्या परिशिष्य ३७ पार स
१०-३२२
tतत्र नामन्यवं क्रमां द २३ व पु ४५
tतत्र राजसाधारण ४० पार स १०-३२९
tतत्र एव विधिव वाक्य २९ गा स
२२-४९
tतत्र सामाद्वायु काव्य ५६ प्र ७
tतत्र सर्वो नाथमण्यस्य ५७ प्र ७
tतत्रापि राजसेवामेव ४० पार स १०-३२७
tतत्रापि विद्यामार्थित ३७, ४२ पार
सं १०-३२०
tतत्रापि सार्विकेनेत्र ४० पार स
१०-३२८
tतत्रापिभिममत्ते वाल ५४ ना सू
tतत्रापिभविष्य-प्रार्थ १५२ ना सू
tतत्रापि वालसम्ब ५९ शा स्मू ४-२१९
५-१८
tततस्वविभियोगेषु ८० शी सं, २९
नन्दव्रेण सप्रवस्थायिमि ६५ ् द स्मृ २-१
तसीदात्तान्यमातीण १४ ् पा मं (च)
21-50
तस्यवाददुस्पदनति ८५ ् विं ्
त्याकारेण समात्मक ६८ ् व्या ् स्मृ २-७८
तथा प्रपयः बालाशी ७८ ् पा ्
तथा सूर्यवत्तपत ६ ् पी ् स ३८-२९५
तथा सुराधुरसर ५ ् म ् सि २१
तथाख्यैैविहेपतै १२ ् पार ् स (आ)
19-576
तथैव दीवात्तिविणा ४२ ् पा मं (च) १-१०
तथैव वायुत् काल तु एक ् पार ् म
19-580
तद्वर्त कर्म कौन्तेय ६२ ् वी ् ३-९
तदभवो नाही ६६ ् ता ् ३-२७
तद्वह भक्त्यपहत १३४ ् वी ् ९-२६
, श्री भा ् १०-८१-४
तदात्मा तत्त्माना द्वान ६४ ् व्या ् स्मृ
2-४५
तदार्धमह यागस्त ४८ ् ज ् स २२-७६
तदुपात्मानयों ऊ ६८ ् ज ् स २२-७०
तदान चैव शिशेण्य ७९ ् द स्मृ २-३१
तद्वैमस्य ् भर्त्य १५४ ् व ् ४६४
तद्विज्ञानारथ ् म युगभेष ् ६० ् छा ् उ (सु
उपनिषदै १-२-१२)
तद्विष्णुपरिात २३ ् ता ्
तद्विष्णुपरिात स्मृ २३ ् का
तद्विशेषधिशा या १२ ् व्या ्
तद्विशेषधिशा परम पंद ६६
तद्विशेषधिशा विन नृषन ६४ ् व्या ् स्मृ
2-४४
प्रमाणवचनादीना वर्णानुक्रमणिका

तं जपेयचयनर्थकत् ९३
त समाराधनविधि ४६ पा में १-१
तत्त्वेशुद्रवित्त्वायथ १११ पा स च (च)

13-26
तत्त्वराति पतितात् १३४ सा स २१-१८
तत्त्वाजनमप्रसूत्तेकक् १५ पा सं (च)

21-75
तत्त्वात् कर्मणि कर्तीत ६८ व्या स्मृत २
तत्त्वात् नराणामेवेत् १६३ भू
तत्त्वात् पद्म तथा राजनं ४९ म भा
(आक्ष) १०४-७३
तत्त्वात् पूजा न कर्त्वा ४३ का
तत्त्वात् पूज्यतमम् नाम्य ६६ थो या
तत्त्वात् सपत्यमेवेत् १० पार म १०-३२५
तत्त्वात् सर्वेषु कालेषु १९८ म गी ८-७
तत्त्वात् सहस्रपत्रं १५० म भा (आक्ष) १०४-७४
तत्त्वात् सार्व योगम् ३ और स्त २-१६
तत्त्वादन्दितिमय्यत्नं ६५ व्या स्मृत २-४३
तत्त्वादक्षरों मन्त्रं १०४ म भा (आक्ष) ९८-६९
तत्त्वादुक्क्रष्टाः स्मृत ३३ का
तत्त्वाधारणयं देवं ६३ व्या स्मृत २-१६
तत्त्वादमुक्तसर्वपरा राजानि ११९ व पु ४५
तस्मि शुद्धसमेतं तत्त्वादं १७३ म ५१०
तत्त्वाजनिनि निजानेन ४८ ज स २२-७५
तत्त्वां नैव मोक्षव्ययं ६६, १३५
तत्त्वा ब्रह्मणि संयोग १५८ वि पु ६-७-३१
तत्त्वोऽन्ते कथिता खार्थी १५ बे उ ६-२३
तत्त्वादेव भरतवत् १५३ से ५
ताः
तानं बूढिः वेवदेवेन १२८ व पु ४५
ताम्बैरेन ता प्रणमेत् १६३ वि धर्म्य (सौ)
१०३-१६
ताम्सेन हेतु नान्य ४६ पार स १०-३२६
ताम्बूलवधीनि चाम्यानि ११२ ना सु
ताम्बूल चिन्तित यस्तु२०६ व पु ५५
ताम्बूलवधीनि १८ पार स (प्रां)
१९-५५६
ति
तित्वोबृहे पिलुण्डोक्तम् ६३ व्या स्मृत २-३७
तित्वे त स नान्य खार्थे १२० व पु ४५
तित्वे तिधे सुदे देवा ९५ पार स २-४४
ती
तीर्थ भागवते छद्द १०३
तीर्थ स्थाप्त सकार्या १०३ ना सु
तीर्थेनिति तीर्थानि १०४
हू
दुल्सीपदपालाश १०५ अ श्र (ना)
२-४०
दुल्सीमुखजन्मानि ११५ (भन्त्र)
हू
दुल्सीपदपालाश १०५ ना सु
दुल्सीमुखजन्म दु १४४ व पु
प्रमाणवचनादीनां वर्णानुक्रमणिका

२०७

तृतीय तन्त्रसिद्धान्त ९ पा म (च)

19-113

तृतीये हु तथा मागे ३१ र स्मृ २-३२

t
tेनैव सकला कार्य न पा म (च)

19-124
tेनैव सस्तना विश्रा ४६ पा स (च) १-६
tेडपी तितिरिता गाला १२० व पु ४५
tे यानिति वस्तु प्राप्ता ११८ व पु ४५
tेषा तत्परस ब्रह्मा १४० विच ९९-१३
tेषा हु पावनवाह १०३ म भा (आश्र)

98-६८
tेषा निखाभिभुजाना ७५ म भी ९-२२
tेषामेकानि अंश न १३९ म भा (शा)

350-३४
tेषा वै चिबुटुण्णाना ७५ द स्मृ
tेषु च धर्मोत्तर स्पत ९२ गो व

1-९-४७

tो
tोपहिनेनितिरौं च १२९ व पु ४५

tैः
tैः मास व्यावह क १०२ व्या स्मृ
tैःनाम्यकस्वास्त ११८ व पु ४५

tो
tौ सुतावविभि गुमान ११५ अ को

ख्याने गा० मोलेपकयुष्टितिभु १८१ पा. र

ख्या विश्वरिपक्षक ७८ पा र.

ख्या समाध्यवेदन्यसं १५ पा सं (च)

21-74
tागे वस्तु हुंस वस्त्र ७८ र आ

स्त्री व्याणा क्षत्रियारीना ४६ पा स (च) १-७

व्याणा क्षत्रियारीना प्रवचना १४३ सा

2-९

श्रोद्वारिव कमः १०

श्रोद्वारारथ हु १४४ व पु

श्रोद्वारारथ तं १४५ व पु

श्रुतिविविष्णुसं ९० वं ३

श्रयेयैव सकलत १७३ वं ५०८

श्रीपन्न वास्त लालिता ६३ व्या स्मृ २-२२

न्याय पदकायतप्राण १०६ म ६-७०

श्रृद्धाधार वेदेदलसु १७० वि ध

त्र्य

व्यायामधनकोमध ९३ वं ३९ (मन्त)

त्र्य हि दस महाभाषिय २८ व पु ७०-३६

त्र्य माया तथ्य निक्षिप्तं १५७ वं ४९९

व

दक्षिणेतरहस्तेन ९८ पा स (च) १३-१२

दक्षिणे मूलिका हस्ते ६८ पा स (च)

13-१३

दण्डवत्प्रणिपत्तेशु ११३ सा सं २१-१३

dन तत्पद्योद्योन्यम १५६ वं ४८०

दत्तता: परेयापि १५६ वं ४८८
द्वारक ऐतिहासिक सन् 156 व 483
dवाति भाषिका नित्य ७५ वि व 74-43
d्वाति भुमादिर्द केशा ६० व्या स्मृ
3-5
d्वास न १२६ नु क देशीयलाख मुख्यमानि १२१ ना नु
d्वादि च नृविष्णुत्म १२९ पा नला
13-31
dलक्ष्मीलाखिलिता १५१ वृ दु पु
dस्वाद्वृत्त भ १०२ पा ला (द)
13-18
d्वातना कालयोग १०२ व्या स्मृ
d्वातनामुखितन्येकादेश १०९ पा वला
(द) 13-18
d्वातन काळोक्तिन तिथित्व १०१ ना नु
dया समूहसुंदर अक्षति १३६ गौ व
8-5-24
dदिमासवें मुख्यत १२१ व ४५
d्वातन पक्षाणि समिध १३० पा ला (द)
13-33
d्वासिदाल्यमानाय २८ व ४ पु ७०-३६
(व भा)
d्वासमार्गयोग १४४ व पु
dया वामकर देया १०० पार सं २-४७
d्वासुपत्र तथा मान १०२ पा ला (च)
13-19
d्वासवृयामानाति ९६ व ४६
d्वासबेदी पुनर०ति १३४, म भा (आध्य)
46-123
d्वासमुखितनित्व १३२, इ सं १८-८२
प्रमाणवचनादीनादिा वर्णालंकरणिका

दस्यन्ते य श्रृणा दूर्यो १६८ वं ५१७
द्वारा तु मृतक देवि १४६ वं  पु
दे

dेवकार्येश सर्वस्त्र ७० वं स्मृ २-२६
dेवकार्यावेष प्रविष्ट ७० वं स्मृ २-२७
dेवताप्रतिमा द्वार १४१
dेवतामृतान्त चैव ६५ म
dेवतारूपावधान ८६

dेवदेवऱ जगाराथ ११८ वं पु ४५
dेवमित्राचार्ये ८४ आप  य १-६-१३
dेवाणीना समस्कृयाय ६०, ६९ व्या स्मृ
 ३-५
dेवाणीन सहिष्णु तिस्त्व १११ पा  स (च)
 १३-२६
dेवाणीपीत ६४ नि  रा
dेवाण ब्रह्माकुली ६३ व्या स्मृ
 २-३७
dेवाण देवीयुक्ताय १५६ वं ४८६
dेवोत्सवाचित्या  च १२२
dेवाण धिरादयशापि १० पा सं (च)
 १९-११३
dेवाण काल तवा ज्ञान ६९ वो स्मृ
dेवकार्याविभागसंघ १८ पा म
 १९-५७९

dो
doषाय कल्यके रज ११ पा  स (च)
 १९-१२५
प्रमाणवचनावतीनां बण्णतिक्रमणिका

210

न च क्रमच च हसन १०५ व्या समृत
न चान्यवचनामाध्यम याभ १०४ म ४-१२९
न च चड़हस्माध्यम ५० पार स (च)
13-२
न च तत्कालकास्तु ५ न सि २१
न च इत्यान्तर १७ पार स (प्र)
न तेघघो विषयते दीर्घाः १०४ हु स
25-२०
न च देव लमेवैक १५७ वं ४९५ त
न पदा परमाङ्कम १०७ म सा
(आद) ५८
न पुनःमन्ध्यमन्दिन ९२ गौ स १-९-४६
न च नरसङ्क न कुर्यवधित १५२.
न च नमस्काराचेष्टणी १५२ अ
नमस्कृयान्त प्रभावित ९६ पार स २-१४
नमस्ते चेतनायार १५३ व ४६९
नमस्ते पद्धकारण १५१ जितते ३२.
नमस्ते चदनाभाय ९५ पार स २-१०
नमस्ते मन्त्राचाय १५२ व ४५९
नमस्ते मीनरूपाय ९५ पार स २-११
नमस्ते मिनरूपाय ९५ पार स २-९.
नमस्ते मोदतिस्तिपिकाचा कर २-१७
नमस्ते मोदतिस्तिपिकाचा कर २-७.
नमस्ते मोदतिस्तिपिकाचा कर २-१२
नमस्ते देवपुरकारहुं १५४ सा स २१-१३
नयेन्द्ररमस्त्रमुः १५ पार स (च)
21-७७
नरो नारायणशेष ८८ म भा (शा)
342-9
न वक्षणात्तरे कुर्यात् १७ पार स (प्र)
नवसं चापरात् हु १४४ व धु
नवाम वे हु ब्रह्मणा १४६ व पु
नवानामपि मूलोना १० पा स (च)
19-177
न विभिषण्मना भूतवा ११४ सा स
21-14
न विभारावनात् पुर्णे ४९, ६१, ६४,
१७३ व्या स्मृ २-४२
न शब्दात्मकात्विविकारतत्व मीकः १४९ आप स्मृ १०-६
न शास्त्रायेसु शास्त्राणा ५ सा स
21-47
न शौरिविन्दुविमुख ३५ वि ओ
न सविकारन्त व हरे १६ पा म (च)
21-79
न जानामार्गे दुखा १०४ म ४-१२९
न स्मृताभ्यासनात्कान १४९
न हि कल्पणाकृतिक वक्तु नर १३३, म भी
6-40
न हि निष्टा निष्ट्यं २५
न दृश्युवादोधोभा ७७ म भा

नाथयासुनपुरणदी ८० पा र
नाथाय न च नै क्रयलय १३३, व ५०६
नानायूक्षेत्रत च-६ पौ स ३८-२९५
नानाक्ष्यषोधनेत ७ पौ सं ३८-३०४
नानिवेच हरे विविध १५० भाराज- सहिता (८ अधिकार)
नाराय भोजन कुष्टात् १५०
नायं देव नमस्तुर्यात् ६४ वा
नायं विवेकाये पन्या ६८ व्या स्मृ २- नाप वृक्षः शाटात १७३ वं ५०९
नामद्वयं वा सिद्धान्त ३ पौ स ३८-३०३
नामा सक्रीतेषु कुष्टात् १५ पार स २-५
नारायण पर वष १५४ वं ४६५
नारायणालयकान्थे न वाच ११२ ना मु
नारायणकारण मौधो ३२ का
नाविरो दुधरितात् १७२ व्र
नाशीव कृत्तिवे कथ १६८ क व २-२४
नानित्वायुस्वाल्यापात ६८ व्या स्मृ २-
नानित समतिरस्मार्क ३४
नानकाराह सरमाना ७७ म भा

निष्ठिकरत जीवितमिव १५७ वं ४९१
निष्ठिक निष्ठामिव ५५, ५६, १२५
नामु मु
निष्ठिल चापाभोगितात् ८५, मा म
6-२११
निष्ठितामहीशि चेव १२२
निष्ठितामहीशि चेव १२२
निष्ठिकारिति सदूत ८० गी सं ३१
निष्ठिकारिति सदूत ८० गी सं ३१
निष्ठिकारिति सदूत ८० गी सं ३१
निष्ठितामहीशि चेव १२२ वं ७६
निष्ठितामहीशि चेव १२२ वं ७६
निर्देश 2-42

नित्य राजमंत्री कार्यालय १७५

नित्य विश्वविद्यालय पर १३२ वृत्त सूची

1-2-21

निदान 'स्व' च कर्त्तव १७५ व ४७३

निविदार्शिक चक्र स्व औ १५७ व ४९१

नियोजितों की विभा १०० पार स २-४८

निरीक्षण परस सामान्य ८५ सू ३-१-३

निषेध 'स्व' चित्र १६२, पा: र

निगमनकारी विश्वसन्त १६२ व ४८८

निर्देशन प्रयास स्वाभाविक १२९ सा स २१-३३

निश्चय सर्वभूतेय १५५ व ४७१

निर्देशनानुसार १७५, व ५२२

निरीक्षण क्रियात तदनि ३ दृशः क्र

निवेदनीय स्वालामार्ग ६४ व्या स्प्य २-४५

निवेदन-प्रदान ४५ व २२-७८

निषेधाधीक साधन-प्राप्त कर २१

निषेधाधीक साधन-प्राप्त कर २१

निषेधाधीक साधन-प्राप्त कर २१

निषेधाधीक साधन-प्राप्त कर २१

21-78

नीति

नीतिव्यवस्था संस्थापन १३० वा संस्था (च)

13-34

नीति

नीति 17-32
प्रमाणवचनादीनां वर्णालक्षणिकाः २१३

प्रथमे दुः तथा भागे ७३ द स्थू २-४३
प्रथमे योगमत्तौ ४८ ज स २२-७४
पञ्च वामकरे देया ९९ पार स २-४४
पञ्चाराजमहान्मोहि १ पार र
पञ्चाराजस्य कृतस्य ४३, स भा (उ)
359-68
पञ्चाराजस्य कृतस्य असूति ५ पा र
पञ्चारोधिलस्य वाच २१, ३७
पञ्चविलासपारम त १४६, व पु
पञ्चापायेन ग्नितका । स्थु १०० पार स
२-४७
पञ्चैते विनयस्तेषा ५० पा । स (च)
13-४
पञ्चुराजस्यक्यात २७ शा । भी २-२-३५
पञ्च पुर्ण पद्धोतर १७४, भा । भी ९-२६
स्रीभाग १०-८१-४
पञ्चकशिला । यथा । स्तारं ९३ पा । स.
(च) २३-८१
पञ्चे । पुने । पञ्चे । १७४
पञ्चे । पुने । । १२४ । व ८८
पञ्च पद्मस्तत । । २९ । आप । स्थू
पञ्च पद्मशौच पञ्च । पञ्च । १०० पार स २-५२
पञ्च नारायणायेति १५४ । व ४६३
पञ्चदक्षिण कर्त । १५३, ११ । व ३३
पञ्च दक्षिण वाच । । १९५
पञ्च । सह । । सद । । १०१ पार स
२-६१
पञ्चरत्नशैल १४१
पञ्चरोपसेवा च १२६ । म । १२-७
पञ्चप्राप्तेनेव १४६ । व पु.
पूजन कार्य १५ का

पूजन कार्य १५ का
प्रमाणचन्दनादीना वर्णानुक्रमणिका

215

प्रथम मन्त्रसिद्धान्त ९ पा नं (च)
19-112
प्रथम सूत्रानि मेंच १६ पा नं (च)
17-30
प्रवक्षणसरस्वती १०५ पि
प्रवक्षणप्रणालिका १५ पा सं (च)
21-52
प्रवक्षणकृतिकृत १२० व पु ४५
प्रदानप्रचारिकृत ४९ ज सं २२-८१
प्रदानमुखिकांका १२९ सा सं
21-32
प्रदोषपांचमौ यामौ ७६, १५० द स्मृ
2-59
प्रमुख चालनिहृद च २५ म सं (अख)
104-88
प्रमुख नमस्तेकस्तु १५ पार सं २-६
प्रभुनानि विश्वदानि १२७ ना सु
प्रभुदासद्वी बीमाल १२३
प्रथम परया भक्ता १११ व ७३
प्रथम परया भक्ता पूर्व १५३ व ४५६
प्रमुखप्रप्रानुसूचिका ५९ वा स्मृ ५-१९
(संबद्धतः प्रमुखप्रानुसूचिका—वर्णितशाखिणियाः—स्मृतिलिखितस्वरूप)
प्रलीनसूत्रिक्षमाल ८५ सा सं ६-२१२
प्रक्षेप पानस्त्रीविषय ६५ अक्ष, शु २-२१ २
प्रविठ स्थाष्ट्र संबं १२६ पा सं (च)
13-28
प्रबोध निमी वैच १९४
प्रारंभिक वै लिङ्गिना २९ सा सं २२-५१
प्रायविष्टत  क्षमरैठति १४२, १३८ व ५९०
प्रायविष्ट  तु हिसाया ११९ पा  स  (च)
13-25
प्रायविष्टते क्षेत्रे बिहिने १३३ व ५०५
प्रायविष्टते समस्ताभु १३३ व ५०६
प्रायविष्टते तै समस्ताभु १०० पा स  2-50
प्रायविष्टना तथा विम्ब १८ पा स  19-555
प्रायविष्टना देवधेवीचे १९० सा स  21-11
प्रायविष्टना तथा  तरङ्गसैन १९०, ३४ का
प्रायविष्टना  तीर्थादिसाधारणी १७८ व ५१५
प्रायविष्टना  परंपरा १४२, १७८ व ५१४
प्रायविष्टना  संजायते  भंवि १६३ ग्र (क्रिया)
क
प्रायविष्टना  भंवि १६३, ८७ श्री  कृ
प्रायविष्टना  भंवि १२० व  उ  ४५
प्रायविष्टना  भंवि १७६ व  उ  ४५
प्रायविष्टना  भंवि १३२ व  ७५
ब
प्रायविष्टना  भंवि २८ सा  ३८-२९६
प्रायविष्टना  भंवि २८ पा  स  (च)
19-119
प्रायविष्टना  भंवि १५३ व  ४५४
प्रायविष्टना  भंवि १६४ सा. सं  6-190
प्रायविष्टना  भंवि १२६ व ५९०
प्रायविष्टर  भंवि १५२ व  ५९०
प्रायविष्ट  तु हिसाया ११९ पा  स  (च)
13-25
प्रायविष्टर  मध्यास  विम्ब १३३ व ५०५
प्रायविष्टर  समस्ताभु १३३ व ५०६
प्रायविष्टर  तै समस्ताभु १०० पा स  2-50
प्रायविष्टना तथा विम्ब १८ पा स  19-555
प्रायविष्टना देवधेवीचे १९० सा स  21-11
प्रायविष्टना तथा  तरङ्गसैन १९०, ३४ का
प्रायविष्टना  तीर्थादिसाधारणी १७८ व ५१५
प्रायविष्टना  परंपरा १४२, १७८ व ५१४
प्रायविष्टना  संजायते  भंवि १६३ ग्र (क्रिया)
प्रमाणवचनादीना वर्णालक्षणक्रियाका २१७

ब्रह्माणाधिक शास्त्राना १७२ इ स ३३-१०
ब्रह्माणाधिकारात् ३

बा
बाध्यार्याद्विकलाचे १५५ व ४५५
बाध्योपचार्यास्तिकः ४९ ज स २२-७७

बि
बिजातपदात्र तु ९९ पार स २-४६

बुद्धवादिववतित ६२ शा स्मृ ४-१९१
बुद्धवैवैविविभुक्त १०१ पार स २-५६

बो
बोधवेणु परस्यरे १४८ म भी १०-९

बी
बौद्धे वाग्यांशे चैव २६ का त (कामि १-१२३)

भ
ब्रह्माणाधिक शुभेषो वा ६५ म भा (आँ)
१८६-१७
ब्रह्माणाधिक शुभेषो वा १२४ व ८३
ब्रह्मक्रमसुबैद्वै २९ पार स १०-३३५
ब्रह्मालोकमवशेषार्थिति ७१
ब्रह्म सपथं तव ८५ सा स ६-२१६
ब्रह्माणिन्द्र खं च ८५
भगवनले श्रीकृष्णकर्ति ५६ नि ्रा
भगवतस्तिरिचक्रिया १६० वे ्ग
भगवद्गद्यान्योगकि ८० नि ्रा सं ३०
भगवादगाथानिःपति ४८ ज स ् २२-७०
भगवन नारायण १६० वे ्ग
भगवस्तव्यक्षण ४६ पा स (च) १-२
भगवान पवित्र ११७ अ शु
भरण हु तथा कुल्ला ५० व पु ४५
भवत शारण गत्वा १५७ व ् ४९४
भवलेवेतदबिल १७७, व ् ५०७
भविष्याभागवता १०४
भवति श्रीणि जन्मानि १२१ व पु ४५
भवति भक्तिप्रतानि १२६ मा ् म
21-33
भवति चराहोि १२० व पु ४५
भवेत सिद्धभिमहालथि ३७ पार स
10-321
भा
भागवेतेशु सयत्यि ६६ ज स ् २-६
भावरूप तद्विषयम् ६३ व्या ् २-१६
भावेश्रुगवर्जिन्यं १२६ ज स
16-322
भि
भिक्षामल्लब्धा तभारमि १२१ व पु ४५
भिज्ञारामणिनि ६ पिता स ् ३८-२९९
भु
शुक्ला दु सुद्धोमांस्थायि ७३ द स्मृ २-५६
शुक्ला आदि महाभागे १२० व पु ४५
शुक्ला सविष्य शाखे १६५ पा स (च)
13-७५
शुक्ले दुस्यमांस्थायि ६७ व्या समृ २
(अतिमस्थिक)
शुक्लोमस्थायि चालिष्यि ६६, १४७
शुक्ले त्य याति नर्कानन् ६६ नि ्रा
शुक्लोंमस्थायि केवल ८७ वि ् ध १-६०
भु
भुसैण मन्थाय मनोि ११५ मां ् स
भे
मेद दिव्याविरि सम्यक् ४९ पार में
10-३७५
मेरीमलायेत्ता दु १४६ व पु
भो
भोक्तार यज्ञतथा ६८ भ मी ५-२९
भोमात्रासाम्यभिज्ञाचा ८६ शा मी
४-४-२१
भोगाना च विपर्यति १८ पार स (प्र)
भोजन यस्मु भुजीति १४२ व पु
भोजांपणाहारेऽषु १४३ व पु
भम
मजनानवयानं शो १४५ व पु
सैयार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्या
मृत्यु वं नरुरुि १०७ म भा (आब्रा)
98-६७"
मधवनागो मधिमां १०७ म भा
(आब्रा) ९८-६७
मन्द्राज्ञायकेन द्वः वै ४९ ज स २२-७७
मनीषिनः हि ये क्रेपित ३५ द स्म
मनोबुद्धिभविषयेन १९४, १२५, १४९
सा स ६-१८७

मनो बहोत्सुवातीत ८६ छा ३-१८-१
मन्त्रात्माखादा०-० य १३३ व ४५९
मन्त्राकार प्राणमेश १५२ नां सु-
मन्त्रायास तत कृत्वा ५३ भ नि
मन्त्रामण्डलक्रियादि १५ पा स (च)
२१-७६

मन्त्रामयोक्षण चापि १०५ वि स्म
मन्त्राखकि सिध्य यसिन १५३ व ४६२
मन्त्रात्म हि सिद्धात ८ हि स
मन्त्रासिद्धान्तसम्बन्धेषु १६ पा स (च)
२१-८०

मन्त्रासिद्धान्तसंस्कः च ६ पी स ३८-२९७
मन्त्रासिद्धान्तसंस्कः यत ३२ का
मन्त्राक देवता चापि १५४ व ४६४
मन्त्रान्तर न कृत्वा १७ पार स (ण)
मन्त्रेण मन्त्रदृष्ट ६ पी स ३८-२९८
मन्त्रावार्तकायादि ५३ भ नि
मन्दिर न प्रवेशय १२० व पु ४५
मन्यसे च च तच्छकय १६५ भ गी

११-४

ममतासमन्विरस्ताना १४३ सा स २-११
मम नाथ मम गुरु १५७ व ४९३
मम साधारणमया गता ८६ भ गी १४-२
ममार्गविवृत्ति काले १४४ व पु
ममेव हु महागेमेऽ १२१ व पु ४५
मावेश शरण प्रासा १४० म भा (आश्व)

105-91
मांस वा वस्त्र सवाप्रि १३७ व ५०४
मा वा मामकम्पलेक्शण १५७ व ४९८
मा नेत्रयादि काल्पनक १५० रामा (उ) ३९-३०

भि
मिति संभव्योदयता १५० स्थ

यू
मुख्य करे निष्ठा तत्स्य १७६ अधि

28-82
सुख कर्मापेत १०५ पार स २-६५
सुख्यालेख शैवस्य २७ का त (कामि)

1-१२४
सुख्यालिकारिष सनं १४ पा. स (च)

१९ (७)
सुध्यालेखतिम्येदेन १२ पार स (आ)

19-५७६
सुध्यालेखतिम्येदेन यत्र ६ पौ स ३८-३००
सुधा बधा स्मरैदेघ ८६
सुनिस्वेश्वर गन्वें ३६ पार स

10-३१५
सुनिवाक्य च तत्रिदि २९ सा स २२-५२
सुनिवाक्य परिवादा ३३ ४९ पा स

10-३२१
सुनिवाक्योक्षमार्गेण ३७ ४२ पार स

10-३२०
सुनिवाक्योक्षमार्गेण न ३८ पार स

10-३२३

मू
सुज्ञयेन्द्रिये वस्तु १९ व अु ४५
सूतहस्य शुद्धिरेता ९ न पार स
सूतीयो ह्रादशानिनि १० वा स (च)

19-११८
सूतिमित्र श्रेयाचि ११ पा स (च)

19-११९
सूतिमित्र पिरेन्त त च १० पा स (च)

19-११४
सूतिमित्य तन्तच व १६ पा स (च)

17-३०
सूतिमित्र न्यासग्राहिपुर १५८ व ५०२
सूतिमित्र वरभिषिथित ३५ का

मू
सूतिकामिनद्वीमश्वामि ९८ पा सं (च)

13-१४
सूतिमित्र झेंडित्रण १०० पार स

2-५३
मे
मोधविदो आश्वयामण ७३ इ स १८-८३
मो
मोधाराक्य तथाविषेष १६१ पा र
मोहजाले हेदुपह ६५ द स्मृ

य
य कर्षापमेदतेहु ११२ व अु ४५
य स्मरैदु पुण्डरिकाक्ष १६५ वि से

109-६६
यथैव दीक्षणीवेष्य् ४६ पा स (च) १-७
यथोचने प्रकारण १६५ पा स १३-७६
यथोदवे छेदे शुद्ध ८६ क व ४-१५
यथोपयोगवाक्यतात् १६३ किवा वै
यद्वित्तय कुतेन कर्म ७० घे २-२३
यदेश्यावसानन्दिष्व २९ सा स २२-५०
यदादिव्यगत तेज १७ भ गी १५-१२
यदाप्रभुततिव तवश्च १६९ वि पु ६-२-१७
यदा सवेच्छनि अरु ८५ सा स ६-२१४
यदा श्याम कैवल्याविश्वमाल १९६ र आ
यहच्छाया शुरु मन्त्र ९२ पा स (च)
२३-८१
यदेिते वशिरमधुरा ४ आ आ
यथ्रस्थ येन शाश्वेन १९, ३४ का
यथविभाव सुधाकार १९३ वि स ८
यथविभाव लोके १९ पा स १९-५८४
यथमआक्षेपादित्य ७८ पा र
यथमृदूत क्षण वाम ७२ व पु (पु.)
३२२-२२
यथला क्रृणेन वनेन १४५ व पु
यथला नीलेन वनेन १४५ व पु
यथला राघवेन वनेन १४५ व पु
यथमातस्वरूप पर जग्ग ७ पा स ३८-३०६
यथा वैस्तिस सोनिन्दा १७१ वि धमे
१०९-५७
यथा देवार्थ पर भक्ति ४६ क व (भिः उ
६-२३)
यथा द्वेयेव समारम्भा ७० र आ
यथा
यानन्दात्मासनान्यस्य १३६ र ४-२०२
प्रमाणवचनाद्रीनां कार्यालापमणिका

वापैङ्ग गाँधर्वकथि १२२
यान् कुः वा योग्यता यान्ति ११८ व ४५ वृ 45
यामद्वाय शास्त्रान्तः हि ७६, धृ, धृ देवरूप 2-59
यामेव मातृदेवः च २६ का त (कार्तिकी) 1-122
शामिल या पादमेव हु १६२ वा मूर्तिवेंश तपावेय १६ वा स (च) 17-29
यायादर्यमयथवा ११८ सा स २१-२५
यायभजी जयामीति १५१ वा यायभजीयार्थ काह १७६ सा स 6-222
यायतस्तेवद्य ह्रद्ध १११ पा स
यायद्भार्थि भंगवान्त ८५ सा स ६-२११

यु
युक्म्प्राप्तहिन्योवस्य ८१, धृ, १६६ म स गै 6-17, ज 33-61
युक्त दिशायाकिनेव ६ वा स 38-299

शे
शेष जन्मकोटिभि सिद्ध ७ वा स 38-305
शेष हु शिष्याह्वेशो भक्ता १३९ म स भा (श) 350-35
शेष के सचिवेरिषा १७३ व ५०९
शेष सिद्धान्तमार्गेण ९१ वा स (च) 19-122

वेनास्य पितरो याता ७७ म ४-१७८
वेनास्य भजन्ति जगाशोनि १०४ इ स २५-२०

यो
योक्स्म्यायि पव्वचारण १२८ सा स 21-29
योग मन्यते तो मोहदृश १५५ पा स (च) 21-76
योग निशाचारायि च ४८ ज 22-७३
योगासाने समसास १६५, पा स 13 76'
योगिनामन्त्रिकार स्वता १५६ सा स 2-८
यो मुरौ मातृभाव १२३
योग्यनायाध्यायन्त्रया ९१ म स गै 18-33
योग्य तत्तवो मे त १६५, म स गै 11-४
योगो नामेनस्त्रैवशेषे ५९ शा रूप 4-२२०, ५-१८
योक्स्म्यायि रक्षायि ११० सा स (च) 13-२४
यो न शात्रा हु सादहृदय ४१ पार स 10-३७५
यो तत्र प्रभवेदेह ११८ व ४५ यो नारायणादिशीय ५४ ना सु
यो चन्द्रमा विद्वस्ता कुर्वद ६८ व्या रूप 2-७९
यो मोहादशावाह्याया ६६ यो या
यो नारायणादिशीय १५६, सा स ६-२२१
यो चन्द्रमा विद्वस्ता कुर्वद ६८ व्या रूप 19-556
प्रमाणवचनादीना वर्णात्मकमणिका २२३

यो विषय प्रतिमागारे १२३
यो वेदभुक्त बहुसूत ५ भो व
यो ह सोहमनेनेव ८५ मा म ६-२०९

र
रक्षेशिरोराज्जोगदा ७८ पा र
रक्षोविरवणेनुव्ये ३६ पार स १०-३१६
रजनीकम च मदनाधिपते १५० का वि
रवेशसिभुकसित्तव्य १०६ पि

रा
रागागनेत हृदय १७५, वि ध ९-८
राजसेन तु पूजाय ४० पार म १०-३२७
राजाच न भोज्य यु १५३ व पु
राजसेन तु भुषेन १४२ व पु
राजसे राजस्वर कृदंश १९, १४ का
राजरा राजस्वर कृदंश मरण ३२ का
राजसे राजस्वर नाश स्थाप १७ पार स (श"
राजान्तसकर सार्थ १६ पार स (च"
21-८०

ल
लक्ष्मणदिशाङ्ककार्य ६ पी स
38-२९६
कव्यवलं तदनवनान ८० गी सं ३०
कव्यवनिकारो वेदस्वर १२४ व ८६
कलाटोदरजनविभि १२५ स स

का
लाला विक्रम चोल्चिट्ठ १२१ व पु (शी) ४५

र
लक्ष्यावस्थितसमै ८९ व (२)
लोपवनल्याव पार्ष्ये ११८ व पु ४५

व
वय तु किकरा विषये ७४ मा मा
वर हादवहववाला ७५ वि व
बर्जनीया प्रयलोगे १२८ मा म २१-२८
बर्जना श्रृद्धात्माना १०० पार स २-५४
वर्तन्ते तज से वेबि ११८ व पु ४५
वर्तमान सदा चौब ५३, ९१ व ३५
वर्तन मक्तवा प्रया १३७, व ५०५
वश्वाणिश्च देवह तु ११८ व पु ४५
वहस्तवर्णण पर्याव १५६, व ४८१
वहस्तवल्लर्ण पर्याव ४९ ज २२-७९

वा
वातस्त्विविद्यासोमीया १५६ व ४७९
वाराह यदु माते बे १४५ व पु
वास समवयुवण बे १४५ व पु
वासाछि धनवाय्यवि १२७ मा मा
वामविन च राजेन्द्र २५ मा मा (आँध"
104-८८
वामवेदाद्यो व्युहा १० पा स (च"
19-११५
वामवेदाद्यो गदोंक ३९ पार स १०-३३३
वामवेदानिननिःस्तु ३५ पार स १०-३१८

वि
विकामस्यान्तु भिक्जार २६ वि
विकासस्विविद्यास्वल्लर्ण ८ शा मी
3-३-५७
बिकास्य वर्णहीनन ८४ सा ६-२०२
बिभागूतेन गोविन्दे १३ वि ४ ७४-९४
बिचारों-यसन जय १४८
विज्ञानारिमाचे वा २ शा मी २-२-४१
विज्ञान विज्ञान तसः १५३ व ४५५
विज्ञान तत्त्वार्थोभा ६६ व्या स्थ २-७५
विचारानि विरोधांा १८ पार स (आ)
१९ ५५७
विदितनिगमसीत्रा १८० पार र
विधायूर्बुन्येशु ७४ पूर्
विद्वद्विज्ञानतत्त्वांच व ६ पौ ३८-२९४
विद्यानन्दनिर्ता एव २५ म स भा (आधुः)
१०४-८९
विधानमेक्षणरूपीयं १९७ सा त २-१३
विधियवज्रपूजय १०९ अ अ (ना)
विहृदुर्ब्रह्माची च १६८
विपुल चैतन्य निवेदन ९० व २९
बिना बुद्धिनिरुक्त ६ पौ ३८-२९८
बिना बिक्रियागतिकृत १०५ पार स २-६४
बिनुयाकुविशिष्ट १२३
बिनुक्षम्याधिशालया १२४ व ८७
विफरोतेन हेरे चात्र ११ पार सं १९-५८२
विद्याप्रति २ शा मी २-२-४२
विद्यान्त केरवदु शुद्धम् १२ भागसी
विद्याधर राजसाना ४० पार स
१०-३३०
विश्लेषक पास्त्रोदेशस्य १६६ वि ओम (शौ)
१०३-१६
विशेषत सकारस्य १२८ सा २१-३१
विशेष नाचरेत्र किचिद्व १९, २०, ३४ का
प्रमाणवचनावीना वर्णीतकमणिका

ब्रूति प्राय: विरेष्ट १३५
ब्रूति खासमिन्द दासन्य ७२ ना सु
ब्रूतिहीन मनन कल्पा ७६ या इ
ब्रह्माद्वितीयगुणानिधि १०५ कर
श्रवणमिश्रितविषय १२४ प सू.

बे.
वेदत्तीर्थ यात्र १७ द २-३१
वेदन्तेतु यथासार २,२२ म भा
वेदभाषासा तत कर्ष्यांत ६१ व्या
स्थ २-६
वेदोद्दित स्वक क्रम १७६, म ४-१४

बे
बैकुण्ठनाममहारण १७३ भी माण्य ६-२-१४
बैक्षण्यसा कथ ब्रुं भू २४ म भा (आध)

१०४-८३
बैक्षण्यसेन सूत्रेण २२ मार्गे
कैम्बी धार्मिक ८३ म ४-३६
बैक्षण्य शास्त्री ३३ कर
बैक्षण्याचार्य निगमान ६१ व्या स्थ २-७
बैक्षण्याचार्य मन्नै २४ म भा (आध)

१०४-८५
बैक्षण्याचार्यत्रिन्त्रावैपि १६, २०, २४ का
बैक्षण्य नामनाममेल ८६ तै स २-१-३
बैक्षण्याना विशेषेण ७२, ६२ ना सू
बैक्षण्याचार्य मन्नै २४ कर

ब्य
ब्यस्ते परिवरारणा १६ ना
ब्यस्ते भीष्म गत कार्ल ८५, ६२ ना सू

व्याख्यातरक्तेर्वीच २१५, पा स (आ)
व्याख्यानिपि मनमाद ३७ ५ म १८-८३
व्याख्यानाद्वितीयकहाना १४६ सा स २-८
व्याख्यानाद्वितीयकहाना ३७, ४२ पार म

१०-३१८

ब
बजभित्तारय केशव ९७ वि व १-६०
बजेय शारण चॆति १२ ना सू

श
शामी बीज च निरस्त १६३ व ४५८
शामी गौगुणाचारवर्ष १२२
शामीदोक्तर कैव १६० पार स २-१५
शामी दोहा वे १२२
शामी मनासन्यागार ७२, १६६ ज स
शामीजुम्बरकथार्य १०२ पार स
शामीजुम्बरकथार्य ५६ वि रा
शामीलक्ष्मेवस्तेतु १०० पार स २-५०
शामीरायार्यमेवाश्च ७५ वि व ७४-४३

श
शामिच तत्व भूस्मूण्ड ि १५ पा स

१९-१२९
शामिच तैवैज्ञानिक १११ पा स (च)

१३-२५
शामी चर्चनशैक्ष १४१ कर
शामी दिन्यानिजरह ३७ पार स

१०-३३२
शामीनिर्विकार्मी १८, पा स

१९-५७९
शाखसंकारदशेण १९, ३४ का
शाखाप्रेताति दुःखत ३२ का

शिष्य
शिरसा प्राथितेवै १५५ व ई ४७८

श्रेयसा स्त्रीलिखिता महा (आदित्य)

श्री श्रण पाण्डव तत्त्व २४ म भा (आदित्य)

श्री २०४-६४

श्री श्रण दुःखदि तत्वेन १५३ व ई

श्री
शेषमभाष्यकारम् ६६ व्या रम्य २-७६

श्री
शौचव सवृचिकारी स्पात् २६ का त (कामिक) १-१२१

शौचव श्रण पाण्डवान् स्मृत्ता (श्रीनान् पाण्डवान्
स्मृत्ता—स्मृतिचन्द्रनिकापथ) २७ वि

शौचव सवृचिकारी स्पात् २६ का त (कामिक)

१ १२२

श्री
शौनकोऽहृ दृष्ट्यमामि ६५ शौ २-२१-१

श्रम
शमशानमभेघे गल्ला दु ११२ व ई ४५

शमशान यस्तु वै गल्ला १४५ व ई
यो गोदसा चापराव त ठौ १४५ व रु । गोदसारुणकल्ली चैस्तु १०१ राश स २-६२
स
व एन श्रीक श्रीमालि ५९, ८७ श्री के क नक्त वैष्य स साई १३६ सा न
६-२२२
सहकर स्थलोपरिप गोविन्द १६३
सहकुंडीत गोस १६३ वि धर्म ७०-८४
सहके समजके तु १४६ सा २-१०
सर्वोपरिलिखित्र ६ पौ स ३८-२९७
सहकल्पदेव सहकार ९३ सा स ७-१२३
सहकीतेरियराबाब र १६९ वि २ रू ६-२-१७
सहकल्पतानि बहु: १२७ ना सु
सहक्रिष्ट स्मरण स ७ पौ स ३८-२५०
सहक्षणातिप्प साहस १०८ अ व
स सहक्रिष्ट स्मरण प्रेरण नैतिकता ५१ र र
स चालन्यस्थलो हृदय ९४ र आ
सत सीताराम व तर १३५, १६८ भ
गी ६-१४
स तिक्कारे घोरे १२० व रु अ ४५
स समस्त चौथे तु १३९
स सक्सयाल्पसुधे के १७८ वि ५२०
स सहकारताहारी १६०
स सहकारसाहित्य सम्बन्ध ११५ वि शा
स सहकारसाहित्य सम्बन्ध ८, पा स
स संस्कृत संसार यह १२० सा २१-३२
स संस्कृत संसार सार्वार ११६ पौ स १-३१
स संस्कृत संसार यह ११२ वि ७४
स संस्कृत स्वभावसंस्कृत १२० वि ६-२३
स संस्कृत स्वभावसंस्कृत १२९ वि भा
(अम्ब) ९८-६९
स संस्कृत स्वभावसंस्कृत १२२ वि भा
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २३-६
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २-६२
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २-६२
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २-६२
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २-६२
स सप्तत्तिक नामिता ३० वि २-६२
संहितायमति चायनने १५७ व ४९६ संश्लेष्य गुणाने १०९ तैं उ 8-5 संश्लेष्य गुणाना ११८ व ४५ संश्लेष्य नरक घोरे १९९ व ४५ संश्लेष्य मरक्कन घोरान काक ६८ व्या स्रुः २ संश्लेष्य मरक्कन घोरान ११९ व ४५ सर्प हिघ्रा यथा काय १६५ स्वर्गतंत्रापतिद्वाराणेमूणग ११ व्या वि स्वर्ग और रागे वाणे ४३ पार स 10-३३० स्वर्गूणितं दया पुपण १७९ स्वर्गमात्य नैनेव १५८ व ५०१ स्वर्गस्य प्रको सम्बाट १०८, १४८ स्वर्गस्य प्रको सम्बाट १०८ व ४५ स्वर्गिताच्य श्राद्ध नूपन १६३ वि स्वर्गीयाच्यां वर्तकार १ पा र स्वर्गाच्यां वर्तकारं १४२ शा शी ३-४-२८ स्वर्गाच्या वृन्दवनां १३९ म भा (शा) ३५०-३५ स्वर्गाच्या वृन्दवनां १३९ म भा (शा) ३५०-३५ स्वर्गाच्या वृन्दवनां १३९ म भा (शा) ३५०-३५
सर्वेशा रखके गूढ़ २९ ना म २२-५२
सर्वेशा करणेमनु ११५ र आ
सर्वपानिविशिष्टक ३६ द स्मृ ७-२१
सन्या पाद प्रसारस्य १३६, १६३ पा र
सन्या निति प्रसन्ना १०६ म ६-७०
समान्यविशेषणाम ४५ पा र
सद्युत्त्रमानस्तोतम ४५ पा १
सार्वाशालोकमुह १५६ व ४८०
सदु लेनेव ले निधा १६४, ना स ६-१९३
सहस्र इति विशेष १०८ अ ६
सहस्ररसम महावन १०९ घ पि
स हि सर्वेशा जगत ४१ पार स १०-३७६
स द्वारापार्य न्याये ७२ न्या वि
सहरेदुक्नितो सीमात १६५, पा सं
१३-७८
संहारकममाधिक १६५, पा स १३-७६
सा
साधुमार्गको विष्णू १६५, अ व (ना)
साध्यमागुलतानेत्र २ म भा (शा)
३४८ ६३
साधनविमानमाना च २९ सा स २२-४९
साधुराणि व प्राणि १२८ सा २१-२९
साधवाई परिदायम ६७३ श्री भाग
६-२-१४
साधन केवलमाथ १२ पार स (पा)
१९-५७५
साधुष्क वेदेदु निद्धा २५
सार्वत विधिमाना २० म भा
(शी.) ६६-४०
सार्विनकेन दु प्रजा ४० पार स
१०-३२५
सादर स्त्री शिरसा १५५ व ४७३
साध्यविशिष्टवानवो ६२ व्या स्मृ
२-७८
साधि भूर विवा ४८ ज म २२-७१
साधित परमने ३ २ न्या वि
सांतानमके प्रविष्टैर्ग ९३ का
सार्वम कमक्षित साधु ११२ व ७७
सामक्षेषा हि सपूर्णा १७८, व ५१९
साह श्रावदर्शजातिना १२५, १५०
साह सास लोष सन्या १५२ वि अ
सार्वधैर्य वोनिमाधिक ११९ व ५० ४५
सावानाथ सिद्ध १५३ व ४९२
मा द्वारमध्यस्थित ७२
सि
सिद्धान्तसरसस्तस्तम ९१ पा स
(च) १९-१२५
सिद्धान्तसंबंधे जाते ९१ पा स (च)
19-126
सिद्धान्तसरस विप्रास्य ७ पी सं ३८-३०७
सिद्धान्ताना चुदाना १५ पा स (च)
21-७३
सिद्धान्तोत्तु चुदावेंस १५ पा स (च)
21-७४
सूत्रानि क्रिपुनंकित १७६, ना मू
हुगन्वीनि मनोजानि १२३ ना मू
स्त्रोतारणी नाथ मन्त्राणी ९६ पार सं 2-15
बीमाजापुरजातेशु १०५ पार स २-६५

र्घ
स्त्रियादेश पद्धते कृत्या २४ म भा आध्य १०४-८४
स्त्राणे हु कर्मबिम्बाना १३ पार स (प्र) स्त्रापित मनुमेवैति ३७ पार स ० १०-३१९
स्त्रापित मनुवेद्विण्व ३६ पार स १०-३१७
स्त्रापित भा तलस्त्रापित २४ म भा (आध्य) १०४-८६
स्त्रापिते पवित्राणे २७ पार सं १९-१२८
स्त्रापिते देवधेवस्य १५४ व ४७०
स्त्रापितान्तरिष्ये १५३ व ४६०

क्र
खाता नित्य शृंग दृष्टि क्षणम ६५ म खात्यामित्य जगवाय घृष ६८, १२५ सा स ६-२१६
खानमूला किष्य सर्व १०५ ज स ९-७०
खानीयामित्य बख्ताणि १२९ पार स (च) १३-३२

स्प
स्त्रुष्टे च बिस्मे तत्तमाणे १६ पार स (च) १७-४५
स्त्रुष्टे हु मूलक चैव १४४ व ४६ स्त्रुष्टे च बीपक्ष यथा १४६ व ४६
 swinger ரிங்சல பாரி 144 வேடு

சப்ப சனஸ்டீனேன் மால் ல செ 6-73

சம

சமார்சினா சுக்காம பொருள் 156 வேடு 482

சய

சஹ்க்கோயிடி மூழ்கியை 178, வேடு 518

சக கூறு பொறுப்பு 69 வேடு 2-3

சேமா செய்த இதியா கை 152 வேடு 45

சவன்னேன் பொல்லுல்லாய் 178, வேடு 19-20

சவன்னேன் வெள்ளோம் 100 வேடு 2-49

சவம் சென்றவ் செய்யும் 152 வேடு 473

சவன்னேன் பொருட்கு மாடுந் 178, வேடு 19-21

சவன்னேன் பொல்லுல்லாய் 178, வேடு 19-22

சவன்னேன் வெள்ளோம் 100 வேடு 2-49

சவக்காரசுநில்லேன் 137, வேடு 511

ந

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493

ஹரி பிராமை சாலம் 53 வேடு 493
हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व ९-८

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६

हिन्दी साहित्य, काय १७९ वि व २१-२६