अष्टादशसंहिताः

चामालुभवते दिशििज्ञान नाम प्रथम प्रकाशम्।
बच्चे अवश्र।
बच्चे नालमवाप्रिति बच्चे सुकमिर्यस्विति।
वैरायः बच्चे प्रातसंदुल्भिः सम प्रभोः! ॥ १ ॥
बच्चे अवश्र।
सुखितिमिश्रिति चेतु तत्तति विश्वान्तु विषवत् यथा।
समार्थवद्यान्तोत्सर्वेऽपि नीयवर्तमान ॥ २ ॥

वाशद्रान्तमेति वाशििप्रागुमुस्ममोः।
नवारात्रमुक्तता दीपिता तब्धी परा॥ ३ ॥

४४ श्रुति प्रामाण्यवाचनवचन: परमावधवविषेदवाक-हुति; सुविवामग्नव चतुष्ठेति वाचर्थिच्छां समर्थवैचा-
वानकोबरोदेपदेवनपि: समर्थवैचाः सुविवासतिमि सुविवासिता द्वि।

तत्त चति चावधववाचनीयः, सं विवा! सं वाशििवः
निहितिः परमावधववाचनिः सुविवासिता चेतु, तत्त्वं विवा-
वानु विषवत् सम। चावधवव विषेदवध्वमान्तः अथाते सयवा
विवासु देशायोतुम्यंतः चावधववत्तुमुक्तस्मान। तत्त्वं च भविष्यवाचाः
वाचाः सयान्ति। सयेन चावधववाचनवध्वमानीव
देशेन वानकोबरोदेपदेवनपि द्वि।
न पृथ्वी न जलं नालनं वायुचरीं न भवान्।
एवं सामग्रिकामानं चित्रां चित्रेण चित्राये।

चं चलकरणिनिवर्णकामां चित्रायें चित्रायें सुरंगः
चं चलकरणिनिवर्णकामां चित्रायें चित्रायें सुरंगः।

गुणु गाणमुकं कं धां एवं कं धां संप्रवासः।
गुणु गाणमुकं कं धां एवं कं धां संप्रवासः।

न भवान् दुर्बस्त्रादिनां भवान् भूतो गमाति: कालव्यूहिणि खण्डर द्रवायत।
न भवान् दुर्बस्त्रादिनां भवान् भूतो गमाति: कालव्यूहिणि खण्डर द्रवायत।
चार्यालोकायांश्च नाम प्रवर्त ध्वजरम्।

वाद देवं पुष्यब्रह्म चिति विषव्याय तिहसि।

चपनेव सुखी मानो वस्मसुवो मविष्यसि।

न तं विधातिबो वर्षी नात्री नामवेचः

पशुपोवः सिगिरारो विषवासाधी सुखी भव॥

चार्यालोकाय 

विषवासायांश्च नाम प्रवर्त ध्वजरम्।

वाणालोकायांश्च नाम प्रवर्त ध्वजरम्।
वधमांश्योऽसुखः दृश्यं मानसानि न ते चिनोः।
न कर्तारस्ति न भोक्स्ति सुखं एवाति सर्वं दा॥४॥
एको द्रष्टासस सर्वं सुखप्रायोगिकं सर्वं दा।
पयं मेव चि ते वयो द्रष्टां पञ्चसितरम्॥५॥

तव वधमान्यश्च पञ्चसा, कर्मसितं परिभाषां धनी
विषाध्य चुनो प्रातपमाणक्षी तव पञ्चकां:॥५॥

ननू वेदांडन्तं वयो विषाध्य धनी विषाण्वावपि प्रत्याः-
प्रथा पञ्चकां द्वारा पञ्चमात्रयां धनी चतुरपञ्चासमः।
धमान्यश्च सर्वगद्वयेति चुनो: ते तु धनीविषाध्य पञ्चाशा-
विषाध्य न निर्भाषेत्थ पञ्चकां:॥५॥

ननू धनुपञ्चामाचेव निसवसुखावनो वयो:
विषाध्यमनो वयो निसवसुखावनो विषाध्यो वत्ता
पञ्चयाय निसवसुखावमाथ प्रातीतिकं पञ्चसितमात्रां एकः धनी।
पु: विषाध्य द्वारा प्रतिमात्रेतां एक: लम: पत्त, तस्व प्रातपमाणक्षी धनी, पञ्चाश्च प्रातीतिकं पञ्चसितमात्रां सर्वीतिकविनाचे।
पञ्चसस्तरं चि द्वारा पञ्चासमः पञ्चसितमात्रां पञ्चसितमात्रां पञ्चसितां पञ्चमात्रां।
पारं वर्गितं बैरणचन्द्रपुरम् वदनम् तत्वसिद्धिपरमा-न्यम्यानुगायमुवद्वति एवं कसा दत्त।

प्रिरे विषयं गर्भ वर्गितं एवं द्वियो वेदांस्य: चामलिनि बृक्ष्यात्मयमानस्य हृद्यम् उपाध्य: इत्यः ब्रह्मवेदीयां एव चांड्यः तेन इंमितः कश्चीतीः वाराणस्य महान् न कस्य चं चतुः प्राप्तः पार्वत्या, इत्यादि इति विविधावर्त्त नियमायमस्तम्, बौब्वा चन्द्रम्य सुचिः तव, प्रामाण्यमानों अवेदेवः।

नमु भाषामानानन्दि विं हरारा विमानाधिबिधमानम् भवनामानानदसङ्गमः प्रागामिन्या: बुधवारसिद्धी एवो कुशलीणोऽप्रमुर्मु दत्त।

एव: वशस्त्वविङ्गायत्वमसंवेदिति, विषयाचौः 
महामाय: बैराजा कळितान्त निषयायमिनि, चार्गायं गहनम् वनम्, प्रदान्य प्रवर्च्छु ब्रह्मा गुणमोहिनोऽपन्यन्ति 
जापा: अन्तः व्यायामोऽविवाद्युः बन, सुचिः तव 
प्रवेषः।

नमु भाषामान सचि भवनानानदाः हृदयि उत्त्रात दत्त-
भवावकंदस्मतः  
मुखाभिमानी सुदृढ़ हि श्रेष्ठो व्यावहारिकः 
विवेकनीय संख्य या सति: सा गतिर्विवेचः। ॥१॥

चर्चा प्रांगणमिहः: प्रत्येकः कर्म व्यावहारिकः प्रत्ययः रक्षणेर्गुणसूचिला ग्यार्थविमाहिति दुःख्येतॉर्भावाहोत- 
शोकता भावः प्राप्ती यथा यथार्थ यथा चर्चा। 

यथा वैद्यः, पुरुष रक्षुविपत्ति कऽविकारस: पाधिकान- 
प्रामाणधितां भविष्यति, पुरुष- प्रेमः प्राप्ती लोकः सुखे परः। यथा ख्यातमायम् लोकमाणविन्यासं अध्यक्षरणं प्राप्ती, कायोध्ये 
निवार्ये श्रुतं विशिष्टं तत्तद्विधः। 

रत्न दुःखेतॉर्भावविन्यासी दुःखाभिमायां व्यावहारं तु कर्म 
व्यावहाराण्य सहभावत न यथा निवार्ये भावेन छन्दप 
प्राप्ती धामव्याप्तसानं दत्त। गुणविवेचारं मनुष्यश्रेष्ठेव- 
वास्तवान्द्रेयं: परम चल्लुः: पालतज्ज्वलितारं। "ध्याये- 
वालिका मुक्तिः सुता वायुः मुक्तिः शरीरं विनम्राये।" चर्चा यथा: 
सवऽर्जुविपत्ति कऽविकारस: समानविचारस्य एव अविचारस्य 
चेत्तं वायुः मुक्तिः विचारस्य एव अविचारस्य 
सुवाहानं समानन्यायं समानन्यायं समानन्यायं समानन्यायं: 
विचारस्य एव अविचारस्य एव अविचारस्य 
सुवाहानं समानन्यायं समानन्यायं समानन्यायं: 

हि निधितव सुवाहानं सुवाहानं श्रवणं प्रचारं व व्यावहारिक श्रवणं 
प्रचारं प्राप्ती यथाप्राप्ती प्राप्ती यथाप्राप्ती दत्त। "यथा सति: यथा 
प्रचारं प्राप्ती यथाप्राप्ती प्राप्ती यथाप्राप्ती दत्त। "यथा सति: यथाप्राप्ती यथाप्राप्ती यथाप्राप्ती दत्त। ॥१॥
पाण्डवमोहनेवर्षने नाम ग्रामे ग्रामरचन्

पाण्डव साथी विवहः पूर्व एको सुतकृषिकवः
पसले निःखः शान्तो बमार्त्सारपानिवः
कूटस्थं विद्वेद्वैतसामानं परिभाषवः
पाण्डवोहों अर्थं सुखा भार्य वाध्यजानलर्सः

मनु श्रीवास्तवः पारसार्थिकावेश ब्रमणोंश्री यस्ति तार्किकः
काग्यांप्रयासः शामी विवृति

पाण्डवां भारतां वैद्यामध्यभाषां व्यासां
वानिज्य प्रतीयां न तु व्यक्तः स्वार्थः

पव दम ब्र्यूसार्ध शाची यस्ति। कर्मरोहारे: शाची न
तु वर्ती, विवृति: वन्यवधि प्रभावित विभुः वर्णिनः
हालमः। पूर्वः व्याप्तः: कयोः: वधातिविभिन्नात्मेनहस्ती
हितः: सुभः वसुवार्त्त मायासाहिनीः। विवृति वर्णमयः
वेदवर्णः, पक्षः: ब्रह्मरक्ष: पवः: सहस्राधवः
"बसवाणे पद्यं पुष्पं": विवृत्ति: निःखः: विवधार्यकारिणः
"शाचीः पद्यं पुष्पं": विवृत्ति:। निःखः: विवधार्यकारिणः
शाचीः प्रमुखतिनिृहसिद्धान्तः: वर्णवर्षमर्यः
तथादृशुतो न चावर्यःः। ११

वर्से परिवर्त्तने संस्थैं वैद्यदामक: सुची दुःस्था: ए
वशिष्ठित श्रमसे चन्द्रेन्तृस्प्रा मायः चण्डालकवः निब-
वनिन्यमशब्दात् "पाण्डुर्वर्त्तने चण्डेयमान्" हस्तं आङ्ग-
वस्तुः। पुष्पवेदात्मकादानां विवधाशान्तिविभिन्नसेविनि
वृंदावनपुर्विर्यांमुखम शतकम् यस्ति।

विवृति:। चाणासोहयोः पवर्द्वरोः विवृति: अर्थं सुखा,
वान निम्ने वैद्यदीर्घकर्षत वान्द्वाद्वांविवयः अर्थं क्षा-
देशाभिमानपायेन चिरं ब्रजोऽसि पुरसा। ।
ब्रह्मांडं प्राणखळ्लन तत्रःकऽच सुखी भव॥१३॥
निष्कृष्टोऽसि लं क्ष्राणांको निरव्रद्धः
भयमेव भि ते भवः समाधिमनुनिष्ठसि॥१४॥

वर्णो सुखः भव च पालरं भार्य सुखी हुःक्रमः
निष्कृष्टः पालकंदर्पवः भार्य भावान् सुखः भक्तां
सुखं न वधःबोधकर्मम् प्रदेतं भावान् परः समस्ताः
व्यायं भावं दृढः॥ ॥ ॥

प्राणादिधरं देशाभिमानं जङ्गलसनयां न निर्वर्तत् दृढः
पुनः पुनश्चिमुखः तं निरःकऽच सुखी भविष्याः देशाभिमानं
प्राणः।
पुरसा! भि यथा! तव देशोऽचहिमि भामुनायसिंहिनं
स्वहकासं ब्रजोऽसि प्रति ब्रजोऽसि चितुले। हिमिति
चित्रं च न पुनः पुनः त पायम् नितरं हिलासुखी
भव।

प्राणादिधर्षः रसाधिर्वैः समाधिर्वैः रसाधिर्वैः
सम्बन्धितिः प्रवृत्ताः भविष्याम्बुधिगतिः
ततः निरालिता।

भव श्रीतुमाध सर्वाः निरंजनं दृढः। निरूकितस्या
समाधिनामं धन्य भयमेव भि निर्वर्तं भवः तथा च
स्त्राणां ततापायम् भावं प्रगुतं भवं पवित्तं दृढः॥१४॥

तदेशाभिमानान्तर्विहितः समाधिर्वैः पुरं निरासा, भव
लया व्याससिद्ध विषय लावि प्रोट प्रदाणेतः।
शुन्हुजवकल्पम् मा नम शुङ्खप्रितान्॥१४४॥
निरपेक्षो निवर्त्यारो निःर्गः योत्तमायः।
चलायुधपुर्णविषयौ भव चित्रादिवासनः॥१४४॥

परिपृष्ठ शुन्हुजवकल्पम् विषयाभिमुखारसवेश विषयानुप्रेषणार्थ स्वीकार्येत्। लया प्रत्रि।

dे गिथा। रद्ध विषय लया आते सनकेन रद्ध वषरहकृल्लादिकां वर्षा तया रद्ध विषय लावि प्रोट पंडित घरमहादिकां दे गिथा।

dे गिथा। परिपृष्ठ शुन्हुजवकल्पम् सुन्हुजवकल्प विषयानुप्रेषणार्थ मां गम्या मा काळेः। रद्ध षडः॥१४४॥

प्रतीयमानः शुन्हुजवकल्पम् विषयानुप्रेषणार्थ सुन्हुजवकल्पम् तदार्थः। लया प्रत्रि।

dे गिथा। रद्ध निःर्गः चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच।

dे गिथा। रद्ध निःर्गः चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच।

तद्र: कोणीमध्यकालिक हायः निःर्गः प्रत्रि। निःर्गः चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच चलायुधपुर्णविषयवेच।
साकारामां स्वतः निराकारं तु निरक्षम्।
एतत्सब्दायेन न कुमारसम्भवः।
व्ययादन्त्यं तथा शुद्धं परितः ॥
तथेवादिनं परितः यथोऽय्यपि ॥

"विषयं सत्तन् विजयत् त्राय च च स्वयं पीयुषव्रजः" द्वितीय मोनो-
पावः।
प्रथम द्वितीयोऽसुपदित: परमु विषयानं विषयुन्मोचनं
व्ययानमत्। पीयुषव्रजमस्तः स्वयं ज्ञात्वं वस्तुः
पीयुषव्रजेण तथेऽत्र निर्विवेकः तथेऽत्र वस्तुः
वोऽर्थे स्वयं पीयुषव्रजाः सर्वे साधनं विषयं समस्तते
व्यय च परितेर्वनस्फोटः हि च साधनं प्रश्नकारः द्वितीय तथाव-
तिरिक्त विस्मयमच्छ इत्यपत्तिमुखः। कारणां इति
श्रोक्तायेः। "वथ संप्रस्रोऽयः" धारार विषयानः
साकाराम द्वितीय ॥

प्रेम विषय! साकार धाराप्रमाणम् चतुर्वधिम् नियम:
भूतां विषय सत्तुवन विषयमस्तः कारणाः। निराकाराम् तात्तेति
नियम कारकवाक्याः। विषयान संप्रस्रोऽयः। विजयायेः
"विषयं सत्तन् विजयत् त्राय च।" द्वितीय नियमाः। चतुर्वधिम नियम-
विषयान: तत्तेति साकारात्वानुपप्पा तत्तेति विनियमात्वान।
नेत्र न पुनः स्वयं परितः ॥
पायामधील भाषात द्वारे अद्वितीय प्रवर्तन । ११
एततं सर्वेण योग विचारभवन्या चतुष्टी ।
जिंकलं निरतमार्ग तद्न योग्यमूलधे तत्तदा ॥६॥
चतुर्विध प्रत्येकानुभवनागर्गविचारेन हितीय प्रकारशः।
प्रत्येक निरक्षणे शयो बोधोऽपि प्रक्षे: परः ।
परावर्तनात हालं मोक्षेन विदुःस्मितं ॥१॥

वेषेवेशं मन्त्रितमार्गे भारीरात्री पंचतं: सवे परंतः
बाह्य श भारीं आयां वर्तसंते ।
तथैव शापस्तो श्रवणां
लूके भोरे पंचतं: परितव वर्तसंत: भावाय आयां
खों, तवा च "यद्य् विशेषं मूलति बाह्यांतू श्रवणं श्रव्य- बन्तु" इत्यादि श्वतांपि प्रकारशः: संहेः: स्वितं: ॥१०॥

पायामधील भाषात द्वारे अद्वितीय प्रवर्तन: ।
सवे परंतः भारीरात्री न अहंमतो चतुर्विधीमार्गे भाणां-
अन्नावपणमार्गे एवं सर्वसंताः प्रति: ॥१४॥

चतुर्विध प्रत्येकानुभवनागर्गविचारेन हितीय प्रकारशः।
प्रत्येक निरक्षणे शयो बोधोऽपि प्रक्षे: परः ।
परावर्तनात हालं मोक्षेन विदुःस्मितं ॥१॥
वदा प्रवाशाय वालेकर देखेन तथा अवकल न्यो महेश्वरमवा न च विखण्डनारी॥

बारऱ्यावणया भाषीले भाषारता दुपत्तायां प्रस्ताव वैभवीर्यवर्द्धने जारफार्यारोपित पहले द्रितिः।

यहां दाङुणातुम वां कुठे वच्चावर्, तथा विशेषतः सागाराथिविनिर्मानः, वालः भविष्यकरातीतः प्रस्ता याक भाष्यां बोधः, वाचकार्यं कुण प्राप्तः।

युग्मकार्यावनया भीष्मविकर्षणमुक्तर्तिं प्रबलमुख्यतं प्रतिक्रिया, प्रति एताः प्रति युद्धसमारूपिनां संगीत देवारकार्येन प्रदेशम् विवर्तितः। यत्सागरं तु वियुष्माति धम्माव ऋणम् अन्नविस्मृति विवर्तिताः॥ १॥

पूर्वकालीन मार्गविकर्षणुपरं समाप्ति गुड़मात्रां सम प्रदेशार्थवर्को श्रीमत समस्मारोत्तमः वदा द्रितिः।

चर्च यथा एक एव अन्तः प्रकाशवामि, तथा एव प्रेमं हृदयं प्रकाशवामि, तथा एव, देशाकालाण्यावलाई अन्तःहिंदिक्रयः।

कपालिनुण्यावर्तनीयः संपन्न प्रकाशस्मुखुप्रभ-विवायादागारिकः सम्भवः, पर्यायतमा सन्त वारस्वतः सत्यम्। प्रकाश चतुः सम स्वतः। चतौ: प्रकाशस्मुखुप्रभरम्। चतौ: प्रकाशस्मुखुप्रभरम्, सत्यसत्यायं, सन्त च। प्रकाशस्मुखुप्रभरम्। सत्यसत्यायं विश्वाकर्षणः। देशासारस्यावलाई अन्तः कपालिनुण्यावर्तनीयः॥ २॥
सत्यमालामुद्रयोज्याश्रयं नाम विद्येयं प्रवर्तन।

ह्रदिनारं विश्र तिरलम यवाधुन।

ज्ञानं बोधादेशं पुरामाता विचीरक्षस।

बहा न तोऽवो निध्यास्त्रजः पशुदुः।

पालकनो न तथा निम्न विश्वासाभिनिर्भरस्।

तन्नुसारो भवेद्व नवो वाक्षाप्रत:।

शालितोभाषान्विते तद्वतु विश्र विचारितम्।

अनु बिकारेद्विते वार्षिकेद्विय विद्वेधायी कथं प्रबालतांग्रामोत्तिः सवाधर्।

नां जावेदिके तत् नां जावेदिके अवदानो ततोश्च।

विद्वेधानुसारे गोरेद्विते भड़िते ज्ञातानां नाश्वेदिके ज्ञानं।

गोरेद्विते ज्ञानं ज्ञानं भड़िते ज्ञानं।

विद्वेधानुसारेण विद्वेधानुसारे तथा नाश्वेदिके ज्ञानं।

हस्ताक्षरधारे चालकेतेना वर्णोक्तः विचारतः।
यथवेचरसि कृष्ण तेन वासिन् चर्करा।
तत्तः विन्दुः सवयं कृष्ण सवयं वासिन् निर्गर्तम्।
चाम्याधिनात् जगत्तु भविः चाम्याधिनात् भास्ते।
रवज्ञानाहर्षिभार्ति तज्ज्ञानाहास्ते न हि॥१॥

खालीहरा नलुकृष्णां नन्दीयानीपि पद्ध विचारितः।
विधवाणि यानु, यहन यथा तनुमात्। भवेनु पार्श्वा लहुत् तथा द्वार विसं खुष्णुक्ता।
चाम्याधिनात् युक्ता। विचारितं सतू चाम्याधिनात् वा चाम्याधिनात्
महामन्नात्। एतं हस्य तथा: जम्बवाति। यथा पंडवानागस्तस्या
चाम्यात्रा ध्वस्तत्या प्रधिष्टोत्तमानी विस्मिष्टानुत्तमं द्वियं।
वधवानं तथा यथमितन्व इत्यादिनां तथेषच द्वियं।

यथायो न्रजसि कृष्ण साधका। गंगेशा तेन महं। केवल
यथायो नर्यहुः अस्ति तथा एव मध्य। निधानस्तस्र्कपं कृष्ण
वमहामन्नु द्वार विस्य यथा निधानस्तस्य निमंत्रणः।
चाम्याधिनात् अति तथा। निधानस्तस्य एव ववेष्य:।
तदात्रेत्यस्य भांति निधानस्तस्य ववेष्य यथो चर्करत् हस्य
यथीभवायथानिदेशः।॥

विन्दु विदध्योर्न न भवस्य। तरि रनं कार्यस्तेद्वार्यते।
वेष्य च आर्यहुः न भाष्यति द्वायाधिनात् चाम्याधिनात् हस्य।

dानवः: चाम्याधिनात् अति भविः। तथा चाम्याधिनात्
वधवानं भांति न माति।
प्रधिष्टोत्तमान्विनाश्व मानिष्ठानाधिनात् न भाष्यः।
ब्रह्माधिनात् चाम्याधिनात् अति भविः। चाराष्ट्रियं चर्करत् हस्य।
विषोस्रामादुधोर्वाङ्गकाम नाय विरोधयं प्रकाशः।
नौ कारामो मै विशेष नातिनिर्विखोस्वधं तत्।
यदा प्रकाशाति विज्ञ संरक्षणास एव वि ॥८॥
पारो विज्ञबिल्लर विज्ञसङ्गानात् मधु भास्ति।
रूप रूपोऽद्वीतीयो राजी वारी सूर्यःचेरे यथा ॥८॥
सत्रो विनिर्देशं विश्वं मधुव लयंमेध्यति।
रूप कुशीरो जले शीर्षः कननी कर्तव्यं यथा ॥१०॥

सर्वसम्बन्ध समानः च: सर्वं महति सत्यमानात् रजस्मानात्
म मामतः ॥ ३॥

नन कारामानि शति चात्रवर्गाभामानात् बनसु वर्णं
भास्तैर च द्वारागाय नारदेऽनुसृतवादेऽवा।

शर्मायन्न निस्वंन: समन मनं समाविष्टं सत्यमः
परं तत्: प्रकाशाध्य पारिवर्त्त: भक्तिः राजस्मा, चतो मनं यथा
विवाहमानानि: तदा वारस्का जनान्त। तदा चालकारणवर्गानात्
वर्जनेत। यथा क्रणमाय ब्रह्माण्ड नारदेऽनुसृतवादेऽवा।

सर्वानान्न निस्वंन: समन मनं समाविष्टं सत्यमः
कलम्। चात्रवर्गाभानात् नारदेऽनुसृतवादेऽवा।

सर्वानान्न निस्वंन: समन मनं समाविष्टं सत्यमः
कलम्। चात्रवर्गाभानात् नारदेऽनुसृतवादेऽवा।

सर्वानान्न निस्वंन: समन मनं समाविष्टं सत्यमः
कलम्। चात्रवर्गाभानात् नारदेऽनुसृतवादेऽवा।
पहीं घर नमी मध्य विलाणो बख वांत मे।
ब्रह्मादिकम्बरेंचं जग्नानान्दि तिस्तत: ॥ १२ ॥
पहीं घर नमी मध्यमेंउंशेद्वारानि।
ब्रह्मादिकम्बरेंचं जग्नानान्दि तिस्तत: ॥ १२ ॥

मतु मध्यविहारलातु तरंग विश्रुतपते तस्रूच आमीते, न तु पैतवाचनि दत: शांक्यमतमपार्क्षमाच मत विनिवेशन्तु दत:।
परं विश्र भर्तू विनिवेशत, मयि एव ज्ञानं प्राप्तसति, यथा खराटो कुभादिकं तहतिलयः। न च प्रमाणामां दत: प्रकृतीं यतो व गुणन्यां भवति प्रमाणं भवन्यांविविधाशः” दति सुते: ॥ १० ॥

मतु राहु वेठाचदुपादश्वारण्यं तांत तथा विवाहिला
ब्रह्मादिकम्बरेंचं तिस्तत:।
परं भवें धर्मधर्में चाक्ष मम वार्तापादमभूतार्थि
विलाणो माधवः, त भवादान्ते ब्रह्मादिकम्बरेंस्याप्ति
ब्रह्मादिकम्बरेंचं तिस्तत:।

मतु राहु वेठाचदुपादश्वारण्यं तांत तथा विवाहिला
ब्रह्मादिकम्बरेंचं तिस्तत:।
"वर्तमानमस्त्रां मस्त्रां दति सुते: ॥ १२ ॥

मतु भाशा तापःकाशीप्रक्षेत्रवाच भाषा। तस्मात: वर्त
मिब्रमसाङ्गगमातोऽन्तः गीतीय प्रवाचनम्। १५
चहो चतुः नमो मद्यः दशोः नान्तुः महाम।।
चंद्रंसुर्गय शरीरिः तेन विश्रुः चिरं छंतस्।।१२॥
चहो चतुः नमो मद्यः यशोः ने गासी किद्वन।
चंद्रवा यशोः मे सर्वं यज्ञसमगोधर्मस्।।१३॥

हार्कचालयं तर्पणं गमनागममवानं रखायमान्यं धरो
प्रामस्य प्रतीतः।

प्रका चाषीवेदः जसम्। चाषीवेदपायम् नम नन्विनः।

प्रामस्य प्रवेशाद्यकोणः प्रतीत गामनालकुःचारयोः
इक्षुसारंनिर्मितीस्य प्रवेशं एव यथा मानं परिमाणिक्षम्
वेदशास्त्राध्यायिकाप्राप्तं साक्ष्यं प्रवेशवः।।

काव्य्योः प्रतीत तिथिः सम्बन्धाध्यायं। परिप्लेक्षामाहेशार-
विश्वविद्याधरस्य। काव्योः प्रति न गम्या कुतुस्पन्य सागरां
प्रवेशवः।।१२॥

तन्नु प्रक्ष्यान्त्व: नित्यास्य वर्षं, मारीरथमिन्यस्य अविधि-
रहस्यदिश्यामान्यम् धरो प्रामस द्रत।

प्रामप्रवेशाद्यः पूर्वविद्यतः काञ्चातुः मनो दशोः चहः
आयुक्ताधिकारनित्यः चोरिणी मानी देव निवुः महरीरेव
परिवेशं हर्निक्षोत्तर वदवथमयेव, चिरं वदवथानम्
विनेत मन्यार्थसमस्य, मेघा छंतस्।।१२॥

तन्नु प्रक्ष्यान्त्व: न वदवथमालस्य, चमाराधेऽमिताधि-
इक्षुदिश्यामान्यम् धरो प्रामस प्रतीत।।

प्रका चाषीवेदः पर्वं, तत्सो ने नमः। यशोः ने सम्बन्धं,
वदवथान्या विचित्रः विमांस नारिङ्ग, परस्मार्थस्यं वितीय-


\[ \text{चार्ज चैत्य तथा ज्ञाता वितर्य नाति वालयम्।} \\
\text{अभ्यासाद्वति लिेर्न सोष्यमिन्द्र निर्ज्ञन्:} \text{॥१५॥} \\
\text{हैतमूलमेव दुःख नायकः तत्स्वाभिः भेष्जम्।} \\
\text{हंस्मददत्तु सृष्टा सवं एकोऽव चित्रीर्मेवमः:} \text{॥१६॥} \\
\]

\[ \\
\text{वेवाभावात् भववा यन्तु यावकः वाइवयौनिकोहरं तावत् सवं यशस् ये सम यज्ञविवाहादाताद्विवाहम् सत्यप्रकृतस्तिः वदिहस्य:। चतएव सववायव्रिलाभवज्ञविलाभायस्यवर्धपात्म सर्वं सम प्रतिः: \text{॥१५॥} \\
\text{नव निर्ज्ञनोऽविर्दहः भार्त्रागितकागान्त नवं मिष्यातादाताद्विवाहमो नातादाताद्विवाहमो भार्त्रागितकागान्त नवं क्यवं रात:।} \\
\text{चार्ज चैत्य तथा ज्ञाता वितर्य नाति वालयम्।} \\
\text{एवमधृवस्य दुःखमात् भानन्तरः सत्यप्रकृतस्तिः आति। चतएव सववायव्रिलाभवज्ञविलाभायस्यवर्धपात्म सर्वं सम प्रतिः: \text{॥१६॥} \\
\text{नव निर्ज्ञनोऽव दुःखमात् द्विवाहम् दैत्यवास्यम्: जयात्तिः मृत्युवायम् एवादो न तु वास्तव द्विवाहम्:} \\
\text{चार्ज चैत्य निर्ज्ञनोऽव द्विवाहम्: जयात्तिः मृत्युवायम् एवादो न तु वास्तव दुःखमात्:।} \\
\text{हंसमेवहत्तयादाश्च: स्वदेशार्थाजार्थस्य अवागु:} \\
\text{चार्ज चैत्य निर्ज्ञनोऽव द्विवाहम्:} \\
\text{एवादो न तु वास्तव द्विवाहम् अवागुः।} \\
\text{हंसमेवहत्तयादाश्च: स्वदेशार्थाजार्थस्य अवागु:।} \\
\]

\[ \text{वेवाभावात् भववा यन्तु यावकः वाइवयौनिकोहरं तावत् सवं यशस् ये सम यज्ञविवाहादाताद्विवाहम् सत्यप्रकृतस्तिः वदिहस्य:। चतएव सववायव्रिलाभवज्ञविलाभायस्यवर्धपात्म सर्वं सम प्रतिः: \text{॥१५॥} \\
\text{नव निर्ज्ञनोऽविर्दहः भार्त्रागितकागान्त नवं मिष्यातादाताद्विवाहमो नातादाताद्विवाहमो भार्त्रागितकागान्त नवं क्यवं रात:।} \\
\text{चार्ज चैत्य तथा ज्ञाता वितर्य नाति वालयम्।} \\
\text{एवमधृवस्य दुःखमात् भानन्तरः सत्यप्रकृतस्तिः आति। चतएव सववायव्रिलाभवज्ञविलाभायस्यवर्धपात्म सर्वं सम प्रतिः: \text{॥१६॥} \\
\text{नव निर्ज्ञनोऽव दुःखमात् द्विवाहम् दैत्यवास्यम्: जयात्तिः मृत्युवायम् एवादो न तु वास्तव द्विवाहम्:} \\
\text{चार्ज चैत्य निर्ज्ञनोऽव द्विवाहम्: जयात्तिः मृत्युवायम् एवादो न तु वास्तव दुःखमात्:।} \\
\text{हंसमेवहत्तयादाश्च: स्वदेशार्थाजार्थस्य अवागु:} \\
\text{चार्ज चैत्य निर्ज्ञनोऽव द्विवाहम्:} \\
\text{एवादो न तु वास्तव द्विवाहम् अवागुः।} \\
\text{हंसमेवहत्तयादाश्च: स्वदेशार्थाजार्थस्य अवागु:।} \\
\]
विषीड़म् | आनुमोदितं नाम | विनम्रं प्रवृत्तम्। १८
वोधमचयोद्वमस्तमस्याद्विपणः। कल्पितो मया।
एवं विश्रूतो मिल्ये निर्विकल्पे ख्यातिमेव १०।
नं सम्भवेऽक्ष्य मोक्षोऽव भाविता: ब्रह्म निराकर्षवा।
परहृ मवि ख्यातं विख्यं वस्तुतो न मवि ख्यातसम्।१८॥

...
चेंड़ेर रिमाई विश्व न विविधति निविधसिद्धि।
शुद्धचिन्हात चालता च तत्क्षिन् वाक्यनापानम् ॥१७॥
शरीरं शर्कराधों वामोली भयं तथा।
वाक्यनामात्मेवैतत् किं से गाय्ये चिदात्मन्: ॥२०॥

drти विषाणसीपि भाष्यम्: एव शास्त्रा, न तु परमात्मा-
वायस्विनितत्, चाृमग: सवंदा परमात्मानविशवाश्, कृृहि
भाष्यम्; निराभयं यात्रवाचार्यानानं गहलातु निर्मूलमा
प्रववः: ॥ १८ ॥

नन्तु परिव्याप्ति वचादान्य चवाल्तु सुप्रेमविव प्रववःदयः
वादिकान्तः चर्योध्य द्रति।

मद्वरीरे प्रोरस्विनितम्, पर्ष विश्ववा: न विविधति मथं
शही वचाल्तु द्रति विविधम्, "वेष नामात्मा विष्णु" द्रति
नुने:; चाला च विषाणार्थः: युद्ध: मायामभोजः, नन्तु तथात्
कारणात्, चुदा मश्रानमित्रों चल्याम् करिश्यन् प्रशिक्षणे,
विषाणार्थ चाल्यान् न करिश्यन् प्रशिक्षणे: ॥ १८ ॥

नन्तु वर्षेः प्रस्बश्च ववात्तम्, वर्षावन्तायं वर्तीर-
मव चवान्ते:वैभवता वरीविवैविशवाश्च प्रवर्तमात्र विषाण-
विविधवर्यासम्भव चवास्वायं चातु, सत्व: प. तत्तवित्तार्थं
नवर्द्वरीरे प्रवाणात्मू खुर्धादवतुराचो, वरीविविधां
मवम्, न चातु, विंच ग्रामाभायी वामोलीवाचार्यान् वातावः
स खातामित्रायं रश्याश्च: परिहरति वरीरस्व द्रति।

वरीविविधवते पतनू वचनामालक्ष्येन, विदायम: यात्रदा-
नवसस्वस्व सम पोते; वरीरदिनी: वि वायोम, न विमर्ति
प्रातः गनसमूहिपि न हैत प्रक्षा तो मय।
परर्ष्णिव संहतां भरति खरस्वर्यमुः।
गाय देहो व ने देहो बीजो नामगाय वि वित।
ष्यमेव वि मे पथ्य भासीतु वा भीविति झुप्पा।

क्षयो नाकामृ। विष्णुमिसारविं शविशानकतेव जनि-
व्रत प्रामाणिकस्व।। २०।।

सुष्मितिः वि मे वायुमित्र प्रागुणम।
चव प्रद्युम्न वधि ने चाभों मार्श्या धातु यो गनसमूहु वित।

ग हैत प्रक्षाति मम चाभो द्वाराय, अनमोलपिष्टि
पराक्षिष्ट चंहतं प्रक्षातम। तसातु वच्च मित्राति ज रति
जीवति कर्मापि न चायित हिमस्व।। २१।।

सत्म वर्षार्थ चक्षभुमत्रायदत्या बनरामविवेकलाभार
हरार्य चायित चक्ष्यादत्य। बनुरामविवेकलाभार तत खड़ा
वार्तेदामाहार सायत।

वच्च देहो न चायित न चायित मे देहे, मम विवःङ्गात्
जोव: चाभारो नामम। तथा बायमालु चायलसा बायलात्।

कसार्क्त सतिम्वायामात् च च च वितु दिति विषुकम
एव चाद्वु प्रचारं।

कुतस्यां विवेचनानमिव जीविते सुदा रघुभागाप यव-
निति वित। वा जीविते सुदा, ष्यमेव च ने वभ: प्राच्छु
भायोऽत्, लोहनयनी वि हुसायु खुप्प्यर्यादिकरियं जाहिमाति
जीवितेष्या वत्ता, रम्यावलत्व दहानी व सविदान्या-
सुलभावितो नम पवक्ष्या प्रावासुवक्ष्या ननके जीवित्विष्टि
खड़ा नारिक्टेः।। २२।।
बहो सुवनज्वाला विविधतिः प्राकः समुन्नितसः।
महानंदसामान्यो विचारति समुदयं ||२४
महानंदसाध्विकृतां विचारति प्रभावाधित।
भवान्यात् जीवविषयो जग्योत्सतो विनेद्यः ||२५
महानंदसाध्विकृतां जीवविषयः।
उद्देश्ये प्राप्ति खेलकिति प्रविष्णविना समाहित: ||२५॥

चिथ सळ्प वर्णविचारावली परमप्राप्त भक्ति हि।
चिथो पाण्डवो धनन्तरङ्गो वर्ण, विचारति समुपती
समुन्नितो विचि विचित्रः नामावितः: सुवनज्वालोऽभवतः
स्वारः द्राक्ष पत्ते समुन्नितसः उदयोऽर्थः: चधा वारिष्टे
वर्णविचारार्था मसी सुवनानि वसुतिः न भिक्षानि इत्यतः: ||२४॥
चिथ धनन्तरङ्गो वर्णविचारावलिसुद्द्रो वर्ण विचारति
समुन्नितविचाराधिति सहायते प्रभावाधिति विचि असहायः
दिरुक्ताति विचि जीवविषयो जीवावलभिका वार्तावशः
कर्मः: भावाधितः प्रामाण्याधितः जम्बूसः: शरीरादिनोऽभ
वसुतैः: विनायकानुभवाति प्रभाव: ||२५॥
चिथ वाचितातुल्लत्वा क्षान्ति कविवर्णवस्तिः परमप्राप्त 
मवि हि।
चिथ वर्णनीति विचारार्थः मधि धनन्तरङ्गो वर्ण
पदः विशेषः: तरुकाः: उपाधिः परमात्मः भवति: पराद
कर्मः प्राप्ति साध्विति पर महाभावाधिताः परस्य व निर्विचः:
চাষেধারোপেদেশর্থে সাম হের প্রবর্তন

ছন্দ বিষয় প্রতি চাষেধারোপেদেশ সাম হের প্রবর্তন।
চাষায়নামাত্মানভূক্ত বিশ্বাস তত্ত্বাত হুই।
তাবালক্ষে ধীরস্ক অবসরাপিয়ে দত্ত: ||11||

ছন্দ নৈ হিতজায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই হুই। তথ্য নিদিত্ত, ভাষারায অবসরাপিয়ে নিদিত্ত নিমিন্ত নামোবায়ন একার্য হুই।

হিতজায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।

নিদিত্ত, সুখায়নাম প্রকাশি মিত্তাধায তাত্ত্ব সমাধিত: চাষায়নামাত্মাত-ব্যাখ্যায়ত ভাবার্থের প্রকাশ হুই।
भावार्थविचारम्
पारमाण्वान्धुरे प्रौढित्विचिवर्धमालोऽर्थः।
शुद्धोदनातो जीमो वथा रञ्जतःविभन्नम्॥३॥
विश्रवा सुभूति येषं ततः इव सागरे।
सोहमस्मार्थिति विश्रवा विंशं दीनं इव धावति॥३॥

नतु जाने चति विश्वविश्रवः क्षेत्रमुःपाच दलायकः
विश्रवोत्तिः पारमाण्वान्धुरलो हहांनातो लोपश्चर्तिकमाहि
पारमाण्वान्धुः दलित।

भवो दलित समवेशे नै मिलं। विश्वविश्रवः सति विघ्राति
या भूतिः स्व शाबान्धुः एव भवति न दलायकः तदर्भावनाम्
श्रवणविष्णु वा प्राप्तिः साधारणात्।।

चतु श्रीकृष्णः हर्षावसाधु यथोऽर्थः विश्रवः। यथा रञ्जतः
विभीषणे चति श्रीकृष्णान्धो जीमोः पारमाण्वान्धुः च अस्तवव
शापिष्ठ पुरोः। “विश्वविश्रवः हर्ष विश्वविश्रवः पुरुः
निप्पत: “विश्ववेष विश्वेष वयुक्तम” हर्ष वयुक्तवेषार्धमाहि
हतवव शास्त्रानन्धुः दलित यथा विश्वविश्रवः हर्षानन्धुः एव
साधारणाय च॥ ॥

पारमाण्वान्धुः विश्रवोत्तिरिति प्रायुक्तम् कथा वर्णास्तवः
विश्वविश्रवः पारमाण्वान्धुः चति विश्रवायुः यथा: न ग्रीति: कथा
वति सद्भावे विश्रवः खुशिः दलित।

शान्ति तर्कः इव यथा द्विखण्ड चतार्थविचारतः यथा
प्रदत्तं चिन्ता: द्विखण्डसार्वातिष्ठ खुशिः यथा: तत्वादयाः कथा
ज्ञाति विश्रवः वाचार्यान्धुः दलित एव ममेद्यं मत्तुः दलित
वद्यातृत्र इव चिन्ता: वा वा प्राप्ति दलित पारमाण्व:॥ ॥
शुलापि शुक्लेतत्त्वात्मायामतिसुविद्यत्।
उपक्षेत्रायामसंसारं मातिवभिगच्छति।
रघुभूतीशु पात्रामाय सर्वभूतानि पातालि।
रुपेतर्या नामायम समवस्वात्तुवति।
पाष्यति: परावर्तेः लोकविदां व्यवहित:।
शाययायमायमाय विखल: खेलितिश्चित्वा।

तदेव द्रोहविशेष द्राक्षिनि विषे द्राक्षाम विषयवधः।
नामाय सहस्त्राय द्राक्षाय द्राक्षाय विषयवधः।
वायु गुहारचिपत शुलापि रति।

शुक्लेत्तम् शुलापि शुक्लस्वात्तो देवानामाय:।
शायायाय कलापि देवस्य समयं भविष्यं कालप्रयोगः।
समयं पानमः।

शुलापि शुक्लस्वात्तो देवानामाय:।

शुक्लेत्तम् प्राधान्यायाय:।

रघुभूतिः नामाय समवस्वात्तुत्वाति।

शुक्लायाम वेदान्तायाम:।

पाष्यति: परावर्तेः संस्कृताय व्यवहित:।

शुक्लेत्तम् नामाय समवस्वात्तुत्वाति।

पाष्यति: परावर्तेः संस्कृताय व्यवहित:।

शुक्लेत्तम् नामाय समवस्वात्तुत्वाति।
चाहूँ भागुरिस्वध्यायात, अिष्टोऽन्नतत्व भवस्तितुः अिष्टोऽन्नतत्व भवस्तितुः।
पाथस्य अक्षमाकायेऽन्त्र अवस्माप्नुस्तितः॥
इष्टामुः विश्रामै विश्वाभ्यामिनः।
पाथस्य दौष्ट्यार्थायो दौष्ट्यार्थादेव विभीषयका॥
धीरस्तु भाष्मावैपार्जिनिः पीड्यामाओपि सत्यदा।
पात्रसं समस्यां प्रमाणी न तुष्टति न कृप्यति॥४॥

पात्र स्वयं समाप्त: च, भैरविध्या नाणानोद्भवनं विभवः हृदये शरीरं चार्यं॥
चार्यहृदये दृशी। चार्यन ब्राह्मणं ब्राह्मण पञ्चात्र:
विश्रामः वपवायु विश्वाभ्यामिनः। पायश्चर्यम् ब्राह्मणवयम्
पञ्चात्र: चार्यः विध्या महास्तमिति कृपां न विभवांविश्रामः.
कृपां: कृपां अवमुः विध्या। न विध्या। विश्रामं विध्या। विध्या। विध्या। विध्या। विध्या।
विध्या। विध्या। विध्या। विध्या।

प्रायस्वयं विश्राम दृशी, मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः
विश्राम दृशी, चार्यः विश्रामः, चार्यः विश्रामः, चार्यः विश्रामः,
साहस्यायामुः साहस्यायामुः साहस्यायामुः साहस्यायामुः।
विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः
वेदात्मायामुः मोहात्तुः वेदात्मायामुः मोहात्तुः वेदात्मायामुः मोहात्तुः
विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः

विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः
विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः
विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः
विश्रामायामुः मोहात्तुः विश्रामायामुः मोहात्तुः

प्रायस्वयं विश्राम दृशी, मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः
मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः, मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः
मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः, मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः
मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः

मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः, मैद्रिकार्यार्योऽविश्रामः
चायेपरिपल्लववर्णनं कल्य वर्तमानं प्रचरणम्। ॥१०॥

चेतसां मरोरं हं पादामार्गरीरक्त।
संस्कृती चारि निद्रावं च चतुर्ग्रहं नाशयन: ॥११॥
मायामार्गामए विंशं पंखयनं क्वमत्तकुलच।
चारि विरततिगी बली च बलभावत धीरवी: ॥१२॥
निःस्वर्ग मानसं चक्षु नेपाशोकीय महाकवः।
स्वातःमन्नेवत्ताधृत तुलसा चैन चायते ॥१३॥

चित्रं याधामानोऽपि सवेरा पामामस्य विषयं हुष्टःकः -
मोगातिरचं पंखनु न तुष्टतिन कुष्टति।
सौवर्यस्तु एकं वेदामानि पनस्यप्रानानु प्रति चायत: ॥८॥

विच तोषरोपितुः। सूतिनमीत्वादेशं अरोपमालेनं
गरीरक्षां च चामाहिनप्रमुखमनमुख, कबं त्रांविनस्ताप-
रीविह वेदाभवादु पञ्चाभिमुखमस्य ध्वतः। तं गरीरक्ष चामाबिन
पञ्चाभिमुखा पञ्चाभिमुखं दत्तं च: पञ्चाभिमुखं व मधाग्य:
क्षणे सुनते पाणि च मिसायां च चपुषातं कबं तोषरो-
प्रया विच्छेदां ब्रजेतु धति पाचे: ॥१०॥

सायमार्याकों विनाळनालस्यमानान् धिनवतित्वादि इत्यथे
प्राणिन: चायः चवामालाध मायामानस्य धति ॥

इत्यथा मायामानस्य विच चायमार्याकों विनाळनालस्यमानान्
चाय: ्मायामानस्य पञ्चाभिमुखं पञ्चाभिमुखं पञ्चाभिमुखं
विच्छेदानव धृतिः चोरवी:। चोरवी:। कावयं च पञ्चाभिमुखं
विच्छेदां धृतिः ॥ ॥११॥

स्वातःमन्नेवत्ताधृतं वस्मिनाय च कावयं निदयवमास्य।
पदार्थविशिष्टां

खमावदेव वाणानी हम्मेतनव विषुवन।
पद्वं ग्राममिदं त्वाभं तस्मिन्न प्रधातिः ॥ १३॥
बुद्धीबड़कायालया निर्दुःखविनाराधिः।
वहुःयामतो भोगो न हुःखाय न तुष्टे ॥ १४॥

पद विक्षोधतुभविवाहवनं मातु
प्राप्तवं प्राप्तवे।
हमाक्कुक्क धीरस्य खेलतो भोगलीला।
न हि संसारवाहिकोरूँ: सह समानता ॥ १ ॥

निःसङ्केतस्त दत्त। रंभो मैरामयो ब्रह्म पावः मार्ग्य विषुवम्
तद्हृ भाग्यवानवर्ग ग्राहाणस्वीति ज्ञाति: समार्थनमस्तोऽरूपः केन च हस्तं तुलना जायते न केवलिः व्याख्य: ॥ ॥

धर्मान्व: नानापदांवनाधिबारस्वाविषिष्टं खमावत्
क्व प्रवची मिष्या। इखलक्तु दुक्कारकं तस्विनि
तुमागातु ततुत हुःख ग विषुव, न समापि वर्धित भावानी
विनिधवान्त बो धीरवी:। तद्हृ चागांमिदं त्वाभास्त दत्त अव
प्रसंतं दत्तं चाचिव: ॥ ११॥

चतुरुपाय चन्त्वाक्कायावर्गं दत्त। चम्पावर्तान्
वान्त: कपालं विचवहणा वें तस्म प्रविष्णुः मौनी
वार्त्तविषिष्टं धर्म विनाराधिः: विचवहणाविवृत्तिः
वाह्यस्य देवोज्जमातु ज्ञाति: प्रासो भोग: सुखसागरं विवशी
हुःखाय न सत्तिः तुष्टे न सत्तिः ॥ १४॥

चाकोपायारोपितस्मान वें कहीं प्राप्तयं विक्षितम्।
गुरूधैवमुपाचितः मिथ्योऽनलयमोहणस।
प्रनिमेवेवेद्यानां वामसावपथ्यम् ॥

एवं नावादसा परीक्षयामार्गित: विषयः प्रारंभमानः
वातिलकानुहं। प्रान्तिकः स्वर्णवधाराष्टमं उपर्ययम्
पायाक्षानोजाध्यमानं एव धातु वहः। खोजः ध्रुतं ॥

तल ध्रुतं चालानोऽक्षति चरवः, हे गुरो! चालानोऽ
स्वर्णाविशिष्टतया खामाय आलत: अतंव घोरख्य विधयः
परिवर्कारिणी, मौनकृतिया विशय्योगारूपणं चाक्षायः
खोजः प्रारंभमानं प्रहस्या, विख्यत: खोडः, संबार-
वाहोऽ: संबाराक्षेपणम्। सुरुः: तद्राज्ञावेदितमः। नह
न दि समानता नैव तुल्यम् तदृः भगवतः “तर्काभ्युः
सचाहरो हुर्वसमस्वधिमयः।” गुरुः गुरुः वर्णमा दत्त सदा
न संसारं ॥

नथं संबाराक्षारको दशानो, वचं न संबारातुः दशा
भवं भविष्यविनवं तथा वेयक्ष्मानं वस्तदम् ध्रुतं
ध्रुतं तल ध्रुतं सम्बोधने। हे गुरो! यह वचनोऽपर्ययं
मरणाः: स्वर्णित्व: भवं, स्वर्ण वेष:। वष्ट्र प्राकु
मिश्राभिः दोन्न:। तदप्राप्ति: सोऽत: वचनोऽपर्ययं
सम्बोधनं पदेन हृदयं:। तत्तत्वाद्वायकानां तथा वर्णानी
दीर्घो काव्याणातः कवियो विश्वामितः न दच्च चार्यां साधि
तदप्राप्ति निःद्वेद्यो भवति द्वेषः: ॥ ॥
तत्त्वज्ञान पर्माणुपाल्य त्वरि शरण चाहते। 
न भावार्थशा धूमन दृष्टाभावानि साविति: ||
षाट्तत्रेविभ जानवर्ग प्रातं येन महाद्वामा।
यदृक्या वर्षांग तत्त्ववां निवेदुः चमेन व: ||
राजप्रथासंर्यं भूतवाने चतुर्मिचे।
विन्दुकैय षि सामध्यमनञ्चानिंनिश्चानिर्वर्जने ||

तत्त्वज्ञान विधिविश्रावं वर्षु पुराणान्धकमाधि तन्त्रः
प्रकार बनि। तत्त्वज्ञानाभिप्रयो पुराणान्धकमाधि वर्षोऽपि
कर्णमाश्च यारि: सचनो न चाहते। “भाषामिः चर्का-
कर्णापि अत्यन्त: कृष्णे तथा” हरि खृष्णे।
चतु इतनानां न दि हरि, यथा हि भावार्थशा धूमन
सचन पुराणान्धकमाधि साविति: बालिना। तथा भाषामिः पुराणा-
दिवकर्मिनिर्वर्जने। ॥ ॥

नतु प्रार्थि चतुः कथं न लक्ष्यादिवर्म्य द्वारमध्या प्रानिनो 
विविधानिविधानयामप्रमादं साश्वत द्वित।

ध्येय भावार्थशा देव इतस्मानं कथं चमत्क, भावार्थ हरि
प्रातं तन्त्र साविति बहुद्वयो प्रार्थमात्वात् एव वर्षांगोऽपि
कथा-कथा निवेदत्वा प्रवर्शितुः च चमेन वर्षवाने अनेन न कोर्यन
प्रकारः। तदस्म भारगबधावे “द्रविषावर्षिवर्यो वेदः हरि।
“प्रव्योधनीय एवानो पूरी रश्वेश वर्नमिः” हरि खृतिरं ॥

नतु प्रानिनार्थि न बहुद्वयो प्रवर्शिते विन्दु इतस्मादि-
मर्यादावं विषयकमाधि च द्वारमध्या प्रानिनमाधि 
प्रकारः। यथावि ब्रह्मवादायें क्षणं च साश्वतेन एक्षेत्रातमो
पात्मानिधर्य बांध्यानाति अपदीशारम्।
वेधित सत्तु कुब्रती न भयं तत्त्र कुबरचित् ||

पव धापायोऽववयत्र नाम पेषं प्रवर्धनं
न ते सब्जोतिस केनापि विं शृङ्खलमुस्मिष्ठसि।
सहृदातविस्वायं कुब्रेन्द्रमेव सर्वं प्रजं ||

विश्वसितसमषयो तधापि विनियोज्य रस्तस्पदनिषयनि सामविचः
मती गद्धेच्छा प्रवर्तस्मानि प्राणयं न नियवनवेजनिषयम् प्रत्ययं: ॐ।

पदेतपदेन विनेश्वर राधिनाथस्य गाणिमां मद्वेदमुः
बोधी नामवित्ता रविशंसदति द्यानाम् हरिः।
वाणिः चत्वारीं एकं तन नमर्दायं वाणिः
कामदायं बहुमुः परितवविवा वाणिः देवस्य प्रजायम्
कार्यस्वात् बाणितानुवाच परं जरायणको नस्ति तत्त्व करोऽने
एवं कुःत: तत्त्र कुर्विति ४४ वा प्रवत्तच या भयं न भैरव न पर्वतः
मद्वेदमुः: पदेतपदेवार्थात्तां हरिः मात्र: ॐ।

दति विश्वविनाशानुक्रान्तयो रावणस्य नाम पदुर्वे
प्रवर्धते वर्मार्यः।
उददेति भवतो विख्रवं वारिष्ठेश्वर वुदुवः ।
वृत्ति भार्तेयामाथानंमेवेव लर्यं त्रजं ||22||
प्रक्ष्ममयवस्तुमाहिष्वं नास्यस्मी त्यथे ।
रक्षुस्तयु च व्यक्तेवस्मेव लर्यं त्रजं ||33||
समस्तःचमुखः पूर्णः चाशान्नेरायेऽः समः ।
समजीविभाजनः सदस्वेव लर्यं त्रजं ||44||
ચથ મિરોજું તરફથત્તાં ગામ પણ પ્રકરણમ. 

ચાલાછાલ હલોએ ઘડવત પ્રક્રિયા અગાર. 

દૃષ્ટિ પ્રાર્થના યાગ ન ખાલી ન બધા લખ: 111.

તવા શોકિતે દાહ યા સં: તિરિબાદ્ર: શુભદૃષ્ટિના ગાંધ સાધી તૂચા ઉગાવામાં લાગ શુભ કાઢિણ સમ, 

પ્રેમિકર કાળ પ્રચાર: 4 

દૃષ્ટિ પ્રાર્થના યાગ નો ગામ પણ પ્રકરણ સમાચાર.

_________________________

સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ ચોરિશપૂર્વી સભી શ્રી 

પૂર્વાસમી વાહ્યદીન મિશ્રીઃસમાધારમીની. 

સહેલ સૂક્ષ્મ ચોરિશપૂર્વી સભી શ્રી 

સાદ્ધાન્થા વર્દોક્ત સાધારણ સમાધારણ મુદ્રણચેભ ગણનત: 

પૂર્વાસમી 

કાલાશાહય પ્રચારણ પ્રચારણ કાલ 

શ્રીશી: વાહ્યદીન દૃષ્ટિ 

ચાલ પ્રચારણ ચાલ પ્રચારણ ગણ ચાલ 

શ્રીશી લાલાશી વાહ્યદીન દૃષ્ટિ 

ચાલાછાલ હલોએ ઘડવત 

પ્રક્રિયા અગાર 

દૃષ્ટિ પ્રાર્થના યાગ 

પ્રક્રિયા અગાર 

દૃષ્ટિ પ્રાર્થના યાગ 

તવા દૃષ્ટિ સહા: દૃષ્ટિ માધ્યમેલે દૃષ્ટિ 

તા પ્રાર્થના યાગ 

પરાશ્રમી 

પ્રચારણ પ્રચારણ 

ચાલાછાલ હલોએ ઘડવત 

દૃષ્ટિ 111.
चढ़ावलङ्कितावां

महोदित्विरिचाः स प्रयत्नो वीचिसैपिनः।

इति भ्रान्म तथैतव न खागो न यहो लयः।॥ २ ॥

चयं स शुक्लितंहाः रूपविविहकल्याः।

इति भ्रान्म तथैतव न खागो न यहो लयः।॥३॥

चयं वा सर्वभूतिः सर्वभूतानायाः मधिः।

इति भ्रान्म तथैतव न खागो न यहो लयः।॥४॥

भव चलनमवपर्व नाम वसम् प्रवर्वम प्रारम्भते।

सम्यक्षमहाभोजी विश्वपोत इतसतः।

भवति खालवातीन न ममास्यसिद्धिस्तु।॥५॥

यह चायायहाः देशामानोमदव्याः खालु इति पदरीः

तोपात् पार महोदित् इति।

महोदित: इति आदम्॥ २ ॥

ससुसुद्देशिष्ठाने देशामानोविषांविचित्रिकिनिः।

खालु।

इति पदरीः पोपात् पार यह च: इति।

आदम्॥ ४॥

यहसहितोंस: पार्वती परिख्वालब्धाः खातु सः

आद्वस्मात् चहम् इति। चयं वा धनिः सर्वभूतिः

प्रतिरुपाविजितेऽवन भवधशिते इत्यतः।

सर्वभूतानि परिफलोत्याः मधिः वर्षेन इति भ्रान्म वेदावतेन

विशिष्टः। तता इति पार्वत्यसामादिः न वर्षावनोलयः॥६॥

इति विभच्छोदकृतः सच्चर्वतुः नाम वहः

प्रवर्वम: वसमात्।
मध्यमलमानाधीश अनन्ति: कभावतः।
उदेतु वातावरणम न मे हस्तिन प धरति: || २ ||
मध्यमलमानाधीश विकृत नाम विखलयना।
अतिशयो निराकार पत्तेवाकामाग्रित: || ३ ||
नामा भाविष्य नो भावहानामो निररसिनि।
इतवसोऽसूणः शाखा एतदेवामालिन्यः ●●●
पञ्चो विभाज्येद्वाकमन्वरवालोपमेः जगत्।
पतो मन्य कथयु हियोपदयक्षण्यन्त्या ●●●

यद्य गुहनोऽवस्थिता कर्मोष्यमयप्रकरणं
प्राप्ते।
तदा बहसो यदा चिरं विकृत्स्यान्धक्ति श्रोणित।
विकृत्स्यान्धक्ति तःपरान्धक्तिर्विकृत्स्यान्धक्तिर्कृति।

चतुर्वेदतः निराकारः चतः। एततः प्राज्ञानम् ।
प्राज्ञानम्: चार्योरि, न तु कथयोगम्।
तथा पूर्वमेव दूष्ट-तत्त्वात्। ●●●

चतुर्वेदातांस्य चाह्यवाति नाला दशः। भाषा भाविष्य
देवादिदु: चार्यस्वता न च ज्ञात: आवनालातुः। भाषो देवादिदुः।
तत्र चार्यस्व: चार्यस्व: च चार्यस्व: च चार्यस्व: च चार्यस्व: च चार्यस्व: च
विकृत्त्यान्धक्तिर्विकृत्त्यान्धक्तिर्कृति।

विकृत्त्यान्धक्तिर्विकृत्त्यान्धक्तिर्कृति।

पञ्चो विभाज्येद्वाकमन्वरवालोपमेः जगत्।
पञ्चो विभाज्येद्वाकमन्वरवालोपमेः जगत्।
पञ्चो विभाज्येद्वाकमन्वरवालोपमेः जगत्।
गुप्तोऽनन्तर विभवोपचन्त्रम् नाम पद्मम् गवर्मणम्।

तदा वभो यदा विचः विभिन्नभाक्ति होयति।

विभिन्नभाक्ति यद्याति विभिन्नपूज्याति कुप्यति॥

तदा मुख्येऽहि पिरं न वाच्यति न शोचति॥

न मुख्यति न हास्यति न हप्यति न कुप्यति॥

तदा वभो यदा विचः सत्यं चालापि हसिष्यु।

तदा मोचो यदा विशमसत्यं सर्वहसिष्यु॥

यदा नारः तदा मोचो यदर्च वभमनं तदा।

मच्छितं चेतनं विभूति मा याज्ञवल्क्य विसूच मा॥

प्रत्येकात्राय विभिन्नविभावानांतुम्।

gubtavat labas āhārāṃ vamavatīrśu॥

nādeva kāmā labhas āhārāṃ vamavatīrśu॥

pratītyā labhas prabhude labhas āhārāṃ vamavatīrśu॥

prabho labhas labhas eva labhas āhārāṃ vamavatīrśu॥

parāvartasāvati labhas labhas prabho labhas labhas āhārāṃ vamavatīrśu॥
चतुर्वर्ष प्रचिताः

चतुर्वर्ष निर्चन्द नाम नरम
कताक्षी च हनुमान च शाक्यानि वाक्षानि वज्जः
एवं चालिच्छ निर्चन्द नासपरेऽप्रति ॥ १ ॥
क्षार्यि तात ! धन्याच्छ लोकविहारलोकानात्
जोित्स्हा बुम्भा च बुम्भकोषध सं गताः ॥ २ ॥

पत्रु वा बाधितातुवत्ता दशयन्त्रपमाना सर्वांपि
विविधदन्तवत्तुपुस्तकावहतो मोच द्राति पूवमुक्तः
तथापि पर्वताम्भितो मानसुदाम्भितो वान्द द्राति वद्येव मित्रोम-मायमभिन्नाम्नमुखोडि द्राति यदा नासम् द्राति
धवास्म द्रवं-बक्यमन्दायांस्मिनो निवर्णेन तदा मोचः, यदा
च भौतिवसस्त्र तदा भम्नम् द्राति शाध्वा, इंस्यथा अनायस्यि
वष्णुभावादेशस्यहिक्ष्यात्तयति कक्ती खमानि, प्रक्वोक्षास्विनि
रक्षोविनामानी निवर्णेन द्राति भावः ॥ ४ ॥

d्राति गुप्तोर्ज्ञ वनमोनिष्कान्तानि गाम पष्ट्यम प्रक्षेपर्वे भस्मानि
मित्रमार्यमवस्य द्वारां गुप्तोर्ज्ञानि

निवर्णः: पष्ट्यमवस्ये द्वारां गुप्तोर्ज्ञानि

“अभिमञ्जस्य विचारच्छ यथापि” द्राति यदुक्म, तन
किं हार्मलिवेशायाम्, युधः पपोमदमुक्मया वैद्यावुषाय-भांि चताति द्राति
कताक्षी च च सर्वमलिदमलिदमार्यास्ति
पदिमछीयो, द्रातानि सुखदु:खादीिय, कस्त, चताति वा शाक्यानि
गिनहसस्तानि, कपित तु न क्षार्यि कदापि भास्तानि इतवर्यः
एवं शाध्वा, एव भकततथादिपु, निवर्णात्त पमिनिविषयायदयिः
स्कारात्मक भास्तानि इतवर्यः
ब्रह्मविन्दु पवनाते गायिन्ये गुप्तः ॥ ६ ॥
पत्रित्वम् सर्वं कर्ममेव ताप्विविद्यवृत्तितम् ।
पदार्थं विनिर्दितं प्रसंगितं निषिद्धं शास्त्रादि ॥
जोंसौ फालो वयं विं वा वति इन्द्रानि गो द्रष्टान्
तानुपेश्च वद्यावर्तती सिद्धिमायेऽर्थ् ॥ ४॥

विषमतः मनोग्राहयो विनिरिव मण्डितं एवं खानु न तै
सर्वं प्रवाह वक्षायि पति ॥ पूः तति विषयः सर्वेऽपि
कर्यरितं एवं कष्टान्तरं दयातिविनायकं परोपकारः
झोरिरिव अर्थान्मोचनादि च तथामर्मगताः ॥ इतद्वै न
ताहि विनिरिव मण्डितं प्राप्तविष्मित्वमिहिन्नित्वम पद्मते, न तैं वर्ण-
दिक्षते पति प्राप्तविष्मित्वम् ॥ २॥

अंतु कानिनां च वयं रघोपयेन: विं इतिव दति यन
पांसं समुचितं दति ॥ इति इतिथारं शत्वापेश्वरात: च.
सर्वं कर्मके यजस्वयम:, तस्मां यज्ञेऽर्थं यज्ञारररः
पारा: किशारविकिरिवसंतानात्यववस्थितम्, धतव: पदार्थं
वन्नम्पच्च वचनं एवं इतिव पुष्पाः स्वेत चातुरीयम् दति
विशिष्ट यानो ब्राह्मणं सुवाच त्रृष्णा न चुर्नते ॥ १॥

इक्षुानारदेष्वसीमाभु: यवापाण्विताभु: न च राजा
निनिव विषयं वयं प्रारम्भः सुक्तम् चतात्र: न कः तथाः
विकल्पी पति ॥ तद् सुच्यं इन्द्रानि पुष्पकु:जातिः स चति,
वचो व: विषयं च न कः वाचारित्वयुक्तम् वयं परिवर्तनः
पपि तु न वापरित विषयं तति इन्द्रानि वक्षे तद
रघामंहत्वा चतात्र: नवासात्मकं तथा च निहितं सम्बन्धम्
चतात्र: वाच पदार्थ: ॥ ४॥
नाना मतं महर्षियां साधूयां योगियां तथा।
हृद्या निर्विद्यमानः को न शाम्भि मानवः॥५॥
झला मृत्तिकार्यां पेतन्यथा न सिंह गुरुः।
निर्विद्यसमतायुक्त: यथार्थयति संख्ये॥६॥
पश्चा भूतविषारामस्य भूतमाताम् यथार्थः।
ततुस्मात् ब्रम्हिक्रुः: लक्षपक्षो भविष्यति॥७॥

तत्त्वायामीश्वरिः निर्धार न वर्तमानं ज्ञानाविविषयगतिपतिः
परमात्मा याति कर्मका नाथि भवावृहं दिव्यं रक्षाम
समांत: दशति। महर्षियां गौतमनन्दिनियां तथा मान्यावि निर्विद्यमानः
परिशिष्टेऽहृद्या तत्त्वायामानीश्वरिः निर्विद्यमानः। तथा शाधण्यां
कर्मिनिदानां तम्ब ज्ञानाविषयं वेदितू दृष्टं वेदितू ज्ञायः।
वेदितू लक्षणा विषारामदिपरः। दशति ज्ञाताय छतं
हस्त। अस्यमेव निर्विद्यमानः: वेदसांगुणविवाचनिः
कों न शाम्भि व: च: च च: न प्रार्थीत देवते:॥८॥

वेदेः प्राग्नात्महिमिष्यते कर्मादिर्मा कुलावित्वाय यथा
दशति। निर्विद्यमधातुः निर्धारी नाथि विषयमात्मानिष्यते
मद्विनिष्येऽवस्तता वर्णम भावुच्यादिकृपामुखम भवतुपावकः
हस्तः॥| वेदेः प्रत्येकः विवाचनादिर्मा मृत्तिकार्यां सब्दक्वाश्चात्रात्मा
झलाजानिवित्वाः तदनन्तरात्मा विशिष्यावश्च न वनि गुरुः
ऐतिथिः व: च चः बहुलः: ब्रह्मात्मानवाति संख्ये॥९॥

वेदेः ज्ञातमात्रायोगार्थम् यथा दशति। वेदेः निर्धारिः
भूतविषारामं देविनिविष्यती। वेदाविषयं: तत्रतः: भूतमातान्
|
वासना एवं संसार दृष्टि सर्व विस्मृत ततः।
तत्स्थानो वासनायामाश्र्ति विस्तिर्द्धा यथा तथा॥

पशु गुरुकृपयांमसरस्य नाम दस्मं प्रबंधः प्रारंभः।
विशेष वैरिष्ट्य कामचन्द्र चाणबोधिसत्वम्।
धर्मसयो तथाचिन्तः सर्वधर्मानां कुरु॥

पाण्डु न तु धार्मस्य जनायक एवं सति लव नतु धर्माय वर्णः।
नामस्य: सारस्य शरीरस्य:। नृधर्मस्य: यन्त्र श्राविविषाणः
करणको शरीरच: शरीरसायामाश्र्ति शरीर ततुः
वाचिमुख खात्य अतिरिक्त दुःख्य व्रतः मार्गः॥

ननु एवमये ब्राह्मणविगुण ततु निष्ठा। कथ धर्मस्य दधार्मस्य
वाशिन्द्राश्र्ति व्रताष्ट्र वासना दृष्टि।।
बासना विशेषवनाः
एवं संसार दृष्टि कर्मात्मानु:।
सीतायां यथास्त्व कामायां नातास्य
स्वाधिकाराि वासनाकाराि नामः।
पिय स्वाधिकाराि वासनायां घरी धर्मानायं।
धर्माय धर्माय उपदेशमयाि दृष्टि व्रतांश्च।
तत्व धर्माय उपदेशमयाि दृष्टि व्रतांश्च॥

दृष्टि गुरुराष्ट्र निरंदिष्टश्र्ति नाम नमः प्रसारेऽर्थमः वस्मात्।
विध्यापारमावधिक नृथितिमिवं दृष्टि:।
नामायां विध्याविबीं! धार्मिको वासिणायिनः।
विद्योविवीं! धार्मिकों निवृत्त:।
नयां नधर्मायां नधर्मायां विद्याविवीं!।
काम वैरिष्ट्य ब्राह्मणं विद्याय तथा।
धर्मसङ्गमं धर्मसङ्गमं नरस्य येव।
श्रेयस्मेव चरवात्तः पञ्चा हिमनाथ बीच धन्य वा।
नित्रेषभवनमार्दाराजावस्तन्त्रमय्याः ॥ २ ॥
नेत्र यद्य अवैत्ति दुष्का संसारं विप्रीत तत्र वे।
प्रोढ़रायस्मात्रिक्ष वीतादा: सुखी भव ॥ ३ ॥
तथा आदात्तमो वच्चस्त्रत्र नय्यो मोच उच्चते।
भवासक्षक्षमेष्य प्रसिद्धिमुखेषु सुभुः ॥ ४ ॥

तत्सः: नामावशोः नेपत्त धर्मं परिवर्त वचनेन
विषम्भितुपस्तु चनादरम् चतुर्थं कुरु ॥ १ ॥
नगुरिद्योवादिनिंदेषु परंतु वास्मवर्त शतारो।
भवास्मातमिनित्तलां ब्रह्माण्डः ॥ एः गित! मन्त्रादिः
नवंदः: प्रक्वं रावतस्तु पञ्चा यो हिमनाथ बीच वा
कार्यिता द्वारा ॥ २ ॥

cबदेन चनादरं कुरु द्रति चनेनोऽर्थे वेदशायं पुरुषार्बुनितः
विषाधः वा यद्य द्रति। यद्य वद्य पञ्चा एव वनस्पतिः
वमवर्त तत्र संसारं विषम्भितुपस्तु राजा अवैत्ति।
तद्य तत्र तवाद विप्रीत विषम्भितुपस्तु एव वमवर्त
चनादरां संसारं विषाधः प्रोढ़रायस्मात्रिक्ष वीतादा: प्राविर्चारितः: सुन्त न ज्ञाने
निकायु सुखो भव द्वार्यः ॥ ३ ॥

cहुनुदारां महामर्दारां दुष्का आदात्तमो द्रति।
दुष्का-मार्दारां द्वारा वर्तमानाया वर्तमानंतः
तथायाः: दुष्का एव बीच नियन्तित्तलाम्।

cतथा द्रति पञ्चा रावतस्तु पञ्चा रावतस्तु एव द्रति।
अवतारितः
अयो देवादिविविषयं देवादिविविषयं पञ्चामालाय पुरुः।
गुप्तोक्तमुष्माण्डल मात्र देखने प्रकरण०

श्रीमह ड्रुप विश्वमर्यादा।
चित्राचिनि न विषुक्ता का दुमुखा तत्वापि ले॥
राज्या सुता: कलंवारा गौरीरावि सुखानि च।
संसङ्गाकारि नष्टा| तब चन्द्रि चन्द्रानि॥
चलस्थले खामेन सुखितानि बनेँ।
यथा: संसाराकालारे न विश्वासमभूत मन:॥

मृदु: दांतवार प्राणिदृष्टि: चामणारित्र लक्षोष: खानु पतः
दश्यगते सौर: दलवर:। पारितमुक्तिति पाठे प्रासित: खानु
दत्तिचा ब्रह्मनि:॥

नरु मुखास्फगक दशा। उष्ण खामकामनात्र तमिका
दर्शि। स्वस्म तथा एव पदार्थामः धको: अमलं चिन्या।
तत: धको ताव्यति लक्षं एव दक्षेत:। पहलं नु विचिन्य
दर्शि खामकामीनांनन युक्ते आनुस्ये। न चन्द्रा पुष्यकामसुधु
श्या बापि अगमवुधुक्ष, अमल: अवखातु अंगवाच, नायि
चिन्यामुखसुधुक्षा दशा। तत्रा चपिच चन्द्रप्रकाशमन्नुष
तथा भरमर्यादेन्या तथा च, तब मुखाचः खा। दशा, न
कारिकार्य दद्ध:॥

चाहं विश्वविश्व दलारं भरिम्बरयति राजन्यं दर्शि। राज्या:
दीनि शरीरि, संस्कारारित् चासि कुर्ता श्रृंगारित् तव,
चन्द्रा प्रकाशि मानावचनो, नष्टा| दलारि विश्वसं
दिक्षव:॥

मुखाचः न दशां दर्शि चाहं विश्वकामं चामोक्तामुखानि चपिं
दर्शि। न चन्द्रा| दलारि विश्वम्।
धम्मं क्रिया करि साधनानि कार्येन समसा निमरा।
दुःखमात्मासदृश बर्म सद्याह्युपरविद्याम्।

चतुः प्राणां नाम एकादशं प्रकारं प्रारंभते।
भावाभविकारश्च सभाविद्विति निबोधयि।
निविद्वितो गतोऽवेलोऽसः सुखेनोपशास्यति॥ १॥

भवन्ति मुखं न अः। न कामर्यं देव्यं, चतुः हेतुमात्रं प्रभा धर्मं।
यत: जातिस्य, संसारकालिः संसारश्रेणि दुःखम वतानि
आयन्यस्य, एवं: धर्मं दांवारेष्यः। विशालकालः समस्याकोणिः
गायत्रि, पर्यायस्य, न सप्ताः कर्त्तं यहं देव:॥ ३॥

चतुः प्राणां चवभम: ग्रामुकः। चतुः भविकारोपमस्यमाष
कर्मसः धर्म। हेतुस्य ग्रामः। भायामसदृश चतुः हेतुमात्रं
कर्मी। काया यदि कर्मं जन्मति न जन्मतु भापसु त यायास्य
प्रायोगः वेष्यकार्य च भापसु जन्मकमेवा। तु लम्बानि एव लक्षमः,
तन्तु नक्षत्रात् भविष्यवर्गपति कर्मं चतुः प्रायोगः। ॥ ७॥

सत्तु गुष्टोऽपमत्वस्यमाऽधिको नाम देवस्य प्रकारं वमामस्य।
चतुः पार्श्वांविकारम् विना कर्मापि जागर्ति।

देव नविनंसवं गुष्टोऽपमत्वस्यमाः। ॥ ८॥

सत्तु पार्श्वाः विकारादेव खर्क्षण सु तु चविश्वति शीघ्रवित्तु
धारत्वसमां। तत्तत्त्वो बलावणामाग्यं भाग देव। मावा
मावावहो विकार: कर्मानि मावानुत्त्वासकारेऽवहो, न तु निषिद्धारादेवम् देव निषिद्धबान्
ध्रुवं च विध प्रायोगिकम्, एव चतुः प्रायोगः। ॥ ९॥
प्राणायां नाम यथार्थम् प्रवर्तनः।

देश: सर्वनिर्मता मेधाव्य प्रति निष्ठवः।
चनारपितानां: माता: हारि न स्वामि ॥ २ ॥
चापद: सम्वद: बाले देवदेविन्ति निष्ठवः।
टम: सूक्ष्मभद्रिव निष्ठव न वाज्यति न शोषति ॥ ३१॥
सुरज: अन्ध्रासु देवदेविन्ति निष्ठवः।
साहार्दशी निरावास: कुर्वंशपि न लियति ॥ ४ ॥

मनु सायाय। तहलयत एव कर्म भायाभाविकार
धर्माभाष्य देश: प्रति ॥ देश: एव सर्वनिर्मता न तु चम्बो
जीव: देशपरिवर्तनः, प्रति निष्ठवी पुष्पी निष्ठवपथार्थो
प्रसन्नविद्वः: नतवत्तचः, प्रतः अन्तो निष्ठवंतः:
चम्ब, हारि न स्वामि ॥ २ ॥

मनु देश: एव पैदृ: सर्वनिर्मता, ताथै बांधिन्तिदिरी।
बांधिनु: विन्दुक्षा बांधित: सिंहः: बांधित: तुत्पिन्तो
रसवन्दु: देशपरिवर्तनः नातानिम्भावायाम चापद: प्रति।
बाले सम्बलविहै, चापद: सम्बद: देवदाटृ प्राक्षमार्हाटृ
देशपरिवर्तनः एव प्रति निष्ठवी प्रतः बाले बोत्तचः:
प्रतः निष्ठवी सर्वनिर्मती निष्ठवपथार्थिव
प्रवा: न निर्यत, नाते न मोहित प्रवा: ॥ ६ ॥

मनु देशपरिवर्तन: कर्मांव: कुर्वंशेष इमहात प्रवा-
मार्हात एव प्रति। बालेवस्तुततः देवदाटृ प्राक्षमार्हाटृ
एव प्रति निष्ठवी प्रतः एव प्रवाह: प्रक्षस्मिनि
पदम्बर, प्रतः निरावास: समर्पितः प्राक्षमार्हाटृ कुर्वंशपि
चित्राय बाये दुःख मान्यथे पिति निधि यी।
तया चीनः सुखी शालः सर्वः गुहितस्वृः। ॥ ८ ॥
नारां देशों न मे देशों बोधित्मु हिष्ठित्मु निधि यी।
जीवि जीविं सम्म्यां न शर्तक्तः ज्ञातम् ॥ ९ ॥
चान्द्रानांय ज्ञानांमहसौवित निधि यी।

निर्विकाले: मुखे: शाला: प्रामाण्यविनिमित्ते: ॥ १० ॥

नमु कुर्वन् बायं निहायाय द्वाप्यायाः चित्राय दशित।
पूज हुः चित्राय बाये न चन्द्राय दशित निधि यी धचपय
र तया चीनः शालः: चतएः शालः: बिहिला:कारणः
पापावं चं खँचित्सः खँचित्सः: गुहितः: खँचि: सुखी भवति
दशित: ॥ ११ ॥

चान्द्राय दशित। चान्द्राय विश्वायमेंलार्क चान्द्राय पापावं न
चं जातु गतःमें प्रवचित्त गप्पाधिकण्यवं रुपः: निर्विकाले
विश्वायमेंलार्क: चतएः दशि: विश्वायमेंलार्कमेंलार्कः
पापावं शाली निश्वाय:कारणः शालिव प्रामाण्यविनिमित्ते: प्रवचित्त
गप्पाधिकण्यवं जातु:मेंलार्क दशित:॥ १२।
ननामस्याडां निधिः न बलिष्ठाचिति निधिः।
निर्वासनः स्वरूपादः न बलिष्ठाचिति नामाति॥१॥

चन्द्रेवानिः नाम दारादग्रामकान।
वायक्ष्ठासहः पूर्वः ततो वानिक्ष्ठासह।।
धध विनासाहक्षादेवमवाहानाग्रामः॥१॥

ननै वामनान्ते चार्यं बलिष्ठाचितिक्रमं दस्यामिषां नाना।
धनः। वधाहस्मासाहस्मारेचाचाचाचाचासां मान्यं स्वरूपाधिकरणं सात्तिः
वामनं हरं विषयं कम्यं न बलिष्ठाचित्तं पूर्वकः मानामश्वम् दत्तं
निर्वासनं पुरुषं निहस्तायम्: सूचिक्ष्ठितं सम्म न बलिष्ठाचित्तं
विनासाहक्षादेवमवाहानाग्रामः। नामदारादग्रामकान निहस्तायमाणादेवमवाहानाग्रामः।
तत्त्वादायां वधाहस्मां बलिष्ठाचितिक्रमं धनः॥२॥

धनः वामनान्ते नाम चार्यं प्रकारः समासम।
धनः चार्यं वधाहस्मां नाम दारादग्रामकारः प्रकारः।
गुह्यातोरितं चार्यं न बलिष्ठाचिति नामाति।

तत्त्वादायां बलिष्ठाचिति नामः वधाहस्मां नामाति॥१॥

वर्ण ब्राह्मणवन् । "न बलिष्ठाचिति नामाति" धनः। ततः
विवकः। विकितं विनिदेशतुतुवनिवासामाह। तद् वधाहस्मां वामनान्ते नामाति॥१॥

वर्ण वधाहस्मां चार्यं वायक्ष्ठासहः। वधाहस्मां नाम दारादग्रामकान चार्यं।
वधाहस्मां नाम दारादग्रामकान नामाति॥१॥
प्रीतभावेन ब्रह्मलोकाणि न यात्रा:
विचरुपयायदुः समवेदाहमाशिर्त: ॥ २ ॥
सांसारिकलापितां भवहारः समाध्ये ।
एवं विलोक्य निशामेवसमवास्कित: ॥ ३ ॥
इत्योपासनाय विचारादिपथिनां शर्वविवादयोऽः।
भवभावाद्रवे ब्रह्मब्रह्मवास्कित: ॥ ४ ॥
पादसाहाय्या नाम यात्रासंबंधम्

१ तद्भवाय तस्मान चित्रकृतात्तात्
विषयात्म मम वीणौतैरेवलेखमाध्यमात्मितः
बर्मालुहान्नामाणायायोपमस्तः

वुधा सम्बन्धिन्ता तस्मानविवाहमाध्यमः
रन्तस्त्रिय चित्रामानोपिनि विनालांपि भवतायी
ततः तदावः तस्मादेवविवाहमाध्यमः

एवमेव कर्ताः देव स क्षतार्येऽवेदसी
एवमेव स्वभावो यः स क्षतार्येऽवेदसी

बाल, ये गुरुः गुरुः! चय चलुन, चर्चेनेवार्ति

पादम गरित। चायमा ज्ञायमः भाषा तथा तत्
प्रयूँ चित्रकृतात्तत्त्तत् च ऐतिहायिक सम्बन्धम्
विषयात्म मम विषयात्म सहकार्याभूमां

बालम गरित। यथेव बर्मालुहान्नामा तथे योगरमः
रन्तस्त्रिय चित्रामानोपिनि चर्चेनेवार्ति

एवनद गरित। चर्चेन्द्र मृदोतिचित्रामानोपिनि
चायमा ज्ञायमः इत्यं भवति, तस्मात् तस्मात्
एवमेव माध्यमः भवति चार्याय चर्चेनेवार्ति

एव शेष गरित चर्च्यावा; चार्चेनेवार्ति चेष्टा; वि वेदपत्रः
पदश्रेष्ठमिश्रतयि
प्रकृमितमलयस्तम् चाद्य एवमेव दति। वैन एवमेव
कविकालपितस्वयं सहस् राजवंशादिकृत ततम् सोऽसे
स्तां भाषा। सत्तेन। य: त एवमेव भाषार्थम् लोकोऽसे ज्ञातां
सभोत्तमविभाषयेत: ॥ २ ॥
एव भिन्नभेदाभिर्नाम दादत ग्रंथरथम् भाषाम्।
एव कविकालपित: पादीभूतां सुभाष्यानम्।
प्राच विचार: कूटोकातुपितमविवधानम् स्वाध्यक्षम्।
पथ “एवमेव” दति परवाह: पादीभूतां सुभाष्यानं
कविकाल्पितस्वयं विशिष्टत्वविधे विभाषेन दति। पादिविश्वस्वयं श्रवः
सहसाधारितावर्गानु नस्तां विचार कविकालपित सोऽसे
स्तां भाषा। भाषार्थम् लोकोऽसे ज्ञातां भारतवत्ती
विभाषा भाषाविशेषाणि विभाषा व्याकरणं सह
मनोवक्ताध्यक्षम् भाषाम्। २
कुबारिपित: कुबारिपित नामोऽसे नामापायम्
प्राच वेद: कुबारिपित नामानुविशेषाय, कविता विशेषाय, कुबारिपित
नामापायम्, मन: विसिद्दे, नामापायम्। ततुस्तम् चः प्राच वेद:
कुबारिपित नामानुविशेषाय, कविता विशेषाय, कुबारिपित
नामापायम्, मन: विसिद्दे, नामापायम्।
व्यासाचारशर्करेन यथा प्रवीणवर्तनं।

क्षतं विचारं नैव आदिति सतिष्ठं तत्तेऽः।
यदा वतस्मात्मावार्ति सस्त्रविष्ठि व्यासाचारं॥

कर्मनेवार्थस्तित्वं नवं देशसम्बन्धं।
संयोगायोगिरहादृश्मासि व्यासाचारं॥

पर्याप्तं नै तथा ब्रजं न समस्यं यत।
तिहं न च च। लक्ष्मणं तद्योद्धामसि व्यासाचारं॥

खपतो नास्कि से प्राणि: सिद्धिविद्वंबतो य वा।
नाथारासो विश्वास्यादृश्मासि व्यासाचारं॥

भगु काव्यप्राणोपार्थी देहं यथा: पद्मोक्षमा-
नुपार्जिरिव शान्तिभवायस्याच्छ। जस्म यत। बहरिरंगः-
वार्षिकः: क्षतं विचारं तत्तेऽ: बालकद्रमं न आदिति
विनिर्विद्य, यदा वत्: बहरिरिवाम, कालुनिवार्ति, तत् चव-हारसम्बन्धमेचर्या, चर्यं धरान्वर्तमपि चतास, चर्यं धरान्वर्तमपि चतास। चर्यं धरान्वर्तमपि चतास।

भगु कर्मं व नमहं वा एव स्वाधिकं गौड्याय, गृहायोगिरहादृश्मासि च प्राय:। वर्मनेवार्थस्तित्वं नवं देशसम्बन्धं।

देशसम्बन्धं: देशश्वसिद्धमव च। चर्यं
देशश्वसिद्धमव च। चर्यं

चव सोविशाचारशर्करेन मध्य निर्विच्छेद न्यायं प्रायः।

विमार्यवार्ता चायो चर्यार्थां न च; पूर्वन्मय्यान्तिके-
द्रष्ट: लक्ष्मणसंघुर्ण, तत्तेऽः समस्यं यत। समस्यं यत।

विमार्यवार्ता च। ॥ ॥
पण्यां न विवाचनम् न च निष्ठुतिः।
कौ मात्रे न प्राणिं विघ्नते नान्दिनि।
श्रवणे सब्यसाचारे धर्ममानि प्रेक्षिते।
श्रीराधे वनस्पतिः च न वचनं सुखं सम।
धारार्जुनस्य धर्मात्मासांस्तां एव सान्ते॥ ५ ॥

मात्रवत्ते उल्लुकानां प्रमादार्जुनसाधनः।
प्रायिकर्षयो उ नुसानु न लक्षः भावविस।
क्षिप्रे विनिर्भेदं तिरंगदंशीयिं विशिष्टेऽपि।
षुकं यथा वचनं निर्देशते निर्धारिण्य初创॥ ६ ॥

पूर्ववस्तुः पूर्वार्घ्यावत् यथा वचनं निर्देशते।
तद्वस्तु यथा निर्धारिण्यं निर्धारिण्यं।
विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तु विशिष्टं विशिष्टं।
विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तुः पूर्ववस्तुः।

विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तुः पूर्ववस्तुः。
विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तुः पूर्ववस्तुः।
विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तुः पूर्ववस्तुः।
विनिर्भेदं एव पूर्ववस्तुः पूर्ववस्तुः।

गुत कामाणं वर्ण ब्राह्मणः प्रकाशं ज्ञाते।
विचारं एव पिनाकस्य शरीरः ज्ञातो॥ ८ ॥
पदार्थविद्याविषयीतमः

तथा तत्रतीयोपितम् ज्ञातां वर्णिता सत्तविता सत्तकालिनः ।

आरोपायं विचारास्तु सत्तस्य विमुख्यति ॥ १ ॥

मीनो विषयवैरख्यं वभो वैषयिको रसः ।

एतादेवे विश्वासं वैषयिकाः तथा कुरु ॥ २ ॥

सत्तवयो वाचारिः: भानिनो द्राश्चार्याः एव भानिन एव,

जानेते ॥ ॥

दत्तं विषयार्थां वाचारिः तु वाचार्य हि सत्तवम्।

धर्मात्मात्मानामां प्रवृत्त्विदितमका।

सुप्रस्तोपदेशां मुखां द्वीदिधि: ॥

वधापि प्रवृत्तमात्रतफौपदेशः ज्ञात एव, तवायि तद्वि-

जत्तममर्माविषयः विचाराः पुनः गुप्तविदेशः दुःस्वतीशः,

यथा ज्ञानोपयोधिति नवज्ञानः व्यवहारात्मात्राय दुःस्वतीशः,

तत्तवो ज्ञानगतिस्वरूपः महाविषयाः पाप यथा तथा दत्तः।

महाविषयाः विषयाः, यथा तथा भाषानिबिन्दुः व्यवस्थितम् ज्ञाताः: ज्ञाताः: भाषा: चतुष्य, चतुष्य,

ज्ञाताः प्रवृत्तमात्रविदेशाय मिषाः: ज्ञाताः: भूषा: पधः:

प्रवृत्तमात्रा: सत्तवस्य दुःस्वतिकधीतिः विमुख्यति, यथा विषयिको ब्रजपत्र। भूषा: धार्धिकोपिको निम्नोऽविवेक: ॥ ॥

पव वाचार्यो दुःस्वतीश विन्दुयति लोच प्रति।

विचारेऽउ द्राश्चार्यां एव लोचः: विचारेऽउ कुरु
तार्किकप्रदेशवर्त्तितसंबंधमेंकालःप्रदे‌शकरणः

वाग्मिकाप्रात्यायनसंबंधमेंखर्चवक्ष्याकालः

करोत्ति तथवोधोनामलक्षमको गुणणुचितः ॥ २ ॥

न तन्मेह्नो न ते देही भोजा यात्राः न वा भवान् ॥

विद्योपविस्तरसदासाही निर्पेशः पुरुषं चर ॥ ४ ॥

रागार्धेण मनोकर्मी न चालते ददावन ॥

निर्उक्तमात्रितोभाऊमा निर्विकारः पुरुषं ॥ ६ ॥

रामसुतुभवान्धवः ॥ एवं तात्सेवक वामस्वोभवः; चितवींधन हमः

स्त्र्योहिन्दुष्टत्त्राभावः प्राणम्, परं प्रात्यु न च चः। रक्षणसिन्धुः कृः ॥ २॥

रतं नेव विशेषरूपं तत्स्वभच्चरमावः बालका धर्मः।

पदं प्रात्युः; यागनस्वदं, बास्थनं च ब्रह्मतुरबन्धः

महेषमः, सूर्यं बरोति, प्राप्त नागाविभिन्दिनं चमनं

तद्र बरोति, सत्तोर्मो नागाभविनुष्ठानार्थिनं च नारं

निष्ठित्रं तरोरिः, समाय: प्रवक्तू प्रवक्तव वागा:।

कुमारसन्तं वास्य, बालो मलान्ती भवनीरतः ॥ वर्णं तथा

वंशं वागादोन्युरुक्ष्यता: बदरति चतो भोज्मुखिःः लक्षः; नामाह्न ॥ सधः: ॥ १ ॥

तत्स्वसाहार्यवस्मयिदिस्मिन्न न लम् धर्मः। तं त्रेषुतिदिष्टोऽ

न भवन्ति, वतः: चित्रुनोगि, न ते तर्त्त्रेषुतिवंशः। "वर्णं

प्रवक्तू प्रवक्तू तुवे रुक्ष्यः। न वा भवानु वर्त्त्रो भोजा, वतः

वार्षिकाकाष्ठ्योतां सदा राष्ट्रो, वो यत्र रावणे व ताप्ता; वतः

ददाकारी चताक्षरं वृक्षः। परस्यं देवताविष्णुमिन्यं

पवेशः ब्रह्म: सुधा पर प्रवक्तूः ॥ ४ ॥
रागदेवू तु मानोभो: न तु तव चरसी, मग्नमुदाता तत्सविच तत्र समयः। चमसन्धिनिः केवलता: तत्साक्षातिः।

रागदेवी तरमोधामु: न तु तव चरसी: समस्युक्तानि रागमाति। विभ्रात्म विरष्टाते निर्मितयां व्युष्टम अर्थमल। १॥

गिर्नस्त मुरु: तत: सरस्वतिः। विभ्रातो भव। २॥

गहुल तात। गहुः नाम: मोरे कुछ यो:। ३॥

तुमस्थित्वे मः मनोभावः तथ प्रक्षिप्ते: परः ॥ ४॥

रागदेवी तु मनोभोः न तु तव चरसी, मग्नसंज्जना तत्र समयः। चमसन्धिनिः केवलता: तत्साक्षातिः।

रागदेवी तरमोधामु: न तु तव चरसी: समस्युक्तानि रागमाति। विभ्रात्म विरष्टाते निर्मितयां व्युष्टम अर्थमल। १॥

गिर्नस्त मुरु: तत: सरस्वतिः। विभ्रातो भव। २॥

गहुल तात। गहुः नाम: मोरे कुछ यो:। ३॥

तुमस्थित्वे मः मनोभावः तथ प्रक्षिप्ते: परः ॥ ४॥
तत्त्वज्ञानिकृतां विद्यालयम् कषोदयवरणम् ।

guru: संविधिमये देवराजायामाति वाचि ॥

चालकः च चक्षः ऋषम्भा - परिवहनकुपराणसि ॥ ५ ॥

dेशसिद्धतु पञ्चायते वञ्चायकव च गुमः ॥

ता हि: ता च च च चार्यायो विन्दायद्विषिः ॥१०॥

tयमनामाकामायो विन्दायद्विषिः: भाष्यत: ॥

उदेत्त वाचारायातु न ते हि: हि: च चालि: ॥११॥

माकुण्ड वद्यवर्ध्यः विद्यालयम्: चालि: ॥

वाचारायाति: परं चक्ष: च चक्षः ऋषम्भायात्सि: वाचि: च च च चार्याया च चार्यायाति: वाचि: ॥८॥

गुरुः: हि: भिन्नार्थिमये: संविधिमये: देवराजायामिः: वाचि: ॥

देवराजायामाति: परं चक्ष: ऋषम्भायात्सि: वाचि: च च चार्यायामाति: वाचि: ॥१०॥

ता हि: हि: । वित्वार्थस्य जोिचि: परं च च च चार्यायायाति: वाचि: ॥

तानाति: परं च च चार्यायामाति: वाचि: ॥ ११॥
तात ! वर्गावधाकारिता मधे निराक्षिते जगत्।
पति: बला वर्ग कुमार वीरोपाधिकरणं ॥ १२॥
एकाधिपतिही वर्गे पिदावाच अवम तथ।
कुत्तो भः कुत्तो भर्म कुतोपदार एव ॥ १३॥
यथान पवित्रसिद्धे तवेऽवैधव्यस्य प्रतिमासि।
तत्त्वं गृहीण्य माति खपात् वाक्योपाधिकरणं ॥ १४॥
पर्यं सोहेज्जं जार्ग विभागितिः समख्।
सर्वमानोति निबिधब निःसङ्क्यः सुखो भव ॥ १५॥
परमार्थते विद्वान्। शरीरः परस्मार्थते।
परमार्थानि नामिक युग्मार्थानि न चाहन्।
धानिमार्थानि विद्वान् न विशिष्टिति विषये।
विषयपन् शूरितमार्थेः शूरितिः अस्मातिः।
एक एक भवारोधावसायीर्दश्वति अभिविषयति।
न तै विभोजिताः मोचिः वा बुझ्वोजलयुक्तः सुखं च।
मा सकुक्लविश्वासणं चिन्ता चोभवं चिन्तयेत।
उपासनाम सुखेत तिष्ठ साधनामस्तवकाएँ।

परमार्थ: करूण सुनो लहर। धीरोजमतिमार्थिः हुः सबूतोऽवर्ज्जातः।

विषयपनाः वृक्षिमाण सत्यचति। तत्त्व चतुर्वाते विषये।
विषयाहसाबंधौ, पति: परमार्थत: त्वकाम, पति: चंसारी
पवित्रात्मा वतोऽनन्तरपरमार्थत:।

धानिमार्थान्तः द्विमाण। द्विमाण धानिमार्थान्तः।
भन्तां इत्यत्तै विभोजिताः मोचिः।
भवेत विभोजिताः मोचिः वा बुझ्वोजल।
पति: च वर्णवर्णात्मा मित्रवर्णात्मा वासनाहर्ताः।
परमार्थ: करूण न विभोजिताः मित्रवर्णात्मा।

एव एव द्वित:। काव्यश्रेष्ठिः मन्नवर्णों एकः तमुः एव।
पति: च वर्णवर्णाः मोचिः।

मा सकुक्लविश्वासणं चिन्ताः चोभवं चिन्तयेत।
स्वाजैव धारम सर्वविष मा बिशिष्टाणि धारय।
धातव तं सुमस्व यथाचित विमुख्य वारण्यसि||२०||

मा चोभव, चिवाय चप्पाय ज्ञानस्वरूप घातकम्,
त्तथापि ज्ञातसि च्युर्य तिरः १८॥

धान्मये तामेकाणि करणे विति।
सर्वविष धारम साता कुमारि धार्यं मा वारिष्ठं विवेधः।
तत्रेश विवेधयति सा विस्तुष्ट धारश्च विति।

मण्डनमये तामेकाणि। धातव प्रति। धातवले यस्मि
मुख्य पवासि, यतो विसुष्य विवेध, विस्तं बारिियां
विमुख्य सर्वादिशः। २०॥

द्वित स्वाजैवलिङ्गाङ्गं नाम पद्ययमार्थम समासम्।
བྱེད་བཞིན་ནོར་ཤཱ་ཞིང་། རྣམ་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

འབུམ་ནི་བཤེད་དོ། ། ཨལ་གཤེགས་ཞི་ཞེས་པའི་ལྷན་ཐེག་

འབུམ་ནི་ཤེས་བ་འར་བྱས་ཏེ། ཤཐབ་པ་ཏེ།

ཁོ་མ་ཤིང་ཤིང་བཤད་པ་འོར་ཞིང་། ཤཐབ་པ་ཏེ།

ོར་ཏོག་བསྟོད་ཞིང་། རཞེ་ལ་ཞིང་། ཤཐབ་པ་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།

ལོ་བཟང་ལམ་སྐད་ལ་ཐོབ་པའི་ལྷན་ཐེག་བཅོམ་བྱས་ཏེ།
वर्द्धना विराम दिन

चन्दनेवीनोपदेशन चन्द्रः प्राप्तोति निन्द्वितस्मः ॥ ३ ॥
व्यापारे विश्वायी वस्तुः निनेवीप्रीणभूरिपि ।
त्र्याक्षास्मुत्रीषसंख्य सुखं नायक कहचित ॥ ४ ॥
इदं कङ्कितं नेति हंसैः संस्कर्णं बद्रा मनः ।
धर्मार्नकामोक्षुष निरधिष्ठं तद्या भवेत् ॥ ५ ॥
विरंति विपयिष्ठा रागी विभयेलोपः ।
यथा मोहविविनाशस्त्रं न विरंति न रागवान् ॥ ६ ॥

सवर्द्धनारथिविवयं मांति तु कर्तलापि कमण्ठा दुःखदृष्टारायमी न भवभीतः सङ्क्रयजाय। भायावते द्रुतः। सङ्कोलो जनः भायावते यथा दुःखो भवति। परस्पर वत्ती दत्तो भायाम् न आनाति दुःखदृष्टारायमिति न विद्यते।

देवन्द्रुतः। भायावतेः सङ्कोलो दुःखोति चन्दनेवीनोपदेशनः चन्द्रः सुखती। निन्द्वितस्मः परमसुखं प्राप्तोति ॥ ॥

व्यापारावतेः। सङ्क्रयारात्रेण व्यापार द्रुतः। यी दुःखदृष्टाराय व्यापारः दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय। तथा सवर्द्धनारथिविवयं दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय।

धर्मार्नकामोक्षुष निरधिष्ठं बुधवानिरतो रुपेन भवति। प्रदः कङ्कितं नेति चाबद्रा दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय दुःखदृष्टाराय।
विषेशोपदेशम् नाम योक्षा समधिकारणम् ।

प्रयोगादिवसः तावत् संसारार्थविषयः ।
स्मृतया जीवति बावै निर्विचाररुपास्यदसः ॥
प्रहस्ती बावति रामो निहस्ती हेव एव च ॥
निति नस्ती बालवीमानिनेव संयमः ॥
शास्तिसहितं संसारं रामो दुःखबिषायः ॥

भवनं। ब्रम्हाविधिर्मण: वर्णो विविष्कृतः। च रामो दुःखः

नवं द्विभीमान: चानोपाद्वमीयावर्गेः हमानं देवतं

मवाणं प्रयः देवं विवब्धवन्ति देवं द्वमीयावर्गेः ॥

प्रहस्ती देवत। प्रहस्ती ब्राह्मणाः ब्रह्मा उपसातः

विषेकु रामो जावेऽ। विषेकु इंद्रपुर्वब्धवन्ति

क्षरणं इंद्रपुर्वविष्कृतं विष्कृतं इंद्रपुर्वविष्कृतं।

रामसेविनिः बन्धु एव रामसेविनिग्रंहविनितस्वरुपः ॥

न तु रामसेविनिः प्रसरं ॥ ॥

हातुमुख्यतः देव। नवं रामो च दुःखबिषायः संसारं
वीतरामसे द्विते कस्तोत्तर्द्वितीयं न विषयति ॥ १०॥
विषयाचार्यानो सोश्चार्यं द्रष्टांकृतं समकात तथा ।
न च व्रजनी न च योगीकर्माकारं दुःखमागसि ॥ १०॥
हरी वदुपदेश्ते ते हरि: कमलोद्द्वीप वा।
तथापि न तव सन्तोऽविविश्वारणांते ॥ ११॥

पवनद्वारा सङ्गकिल्लकाक्षिको नाम सदारम्भेण द्वारायते ।
तेन व्रजानन्दस्य योगाम्यास्फलस्य तथा ।

tms: कृष्णद्वितीयो निर्मितीमार्की रक्षति तू यः ॥ १॥

प्रात्मिष्णीति, वीतरामसे तु निवव्वः रामोखर्विनितवागः
सत्त्वं संसारं शति च पदि न सिस्माति चेतु न प्राप्तिः ॥ १०॥
विषयाचार्य द्रति। परं व्रजनी विवाहान्तसुधर्वर्द्धितवागः
सुव द्वारवेद्य अस्मात्वं च अस्समात्वं न च सोश्चार्यं व्रजनी, तथा परं,
परं योगाम्यारं तेहश्च गुणविमुक्तसारं, सम वेशी व्रजाना
तीव्राचार्यादित्यमयः प्रश्वे द्रष्टाश्च चस्माति न च स्वीयी योगी
न च व्रजनी, नेहवन चतोऽद्वार दुःखमागसि चम्पुपकृतप्रसिद्धिमान्यः
मामातिरिक्तवर्षः ॥ १०॥

सत्त्वविविश्वारणोपेदगुणसंहरितं परं द्रति ॥ वाट्स ॥ १४॥

हरि विवरणोपेदं नाम विवाहसङ्केतसुः।

चदन: व्रजाविशेषता तत्रवमवस्थे दृष्ट्वते ॥
विवाहान्तसुधां प्रकाश्व गुणवा तुम्हारा ॥
पवनद्वारा सन्तानानि तत्रवमवस्थे दृष्ट्वते ॥

वर्ण प्रतिष्ठाति वद्यानि वहकर्माकारं दुःखमागसि ॥
न वदारिष्यमानविदम् तत्स्वभू पत्य विद्यति।
वत एकै तेमिंदू पूर्व वर्णांकर्ममणह्नम्।
न ज्ञातु विद्यता: केषिपि स्वराम्य पर्वपक्षकायी।
संज्ञिप्रज्ञाः तत् सतमनं निभास्वम्।
एव भगवेः भक्षेः न भववधवांविषस्ता।
धर्मशेषेः निराकाशी ताहऽयो भवदुल्लभेः।
एव न भुमुखृत्रिं संसारे भुसुचुरपि हस्ताते।

प्रामणं प्रामं य शास्त्रभव दससि स भोजादिना।
बल्वय श्रावणान्यां विद्वानमानसमिव।
सनु एकाः विद्वानयोगां विनीत्व निसर्गाः सामान्यं रसमे।
न बदारिष्यत् द्रत।
वत दृतिवादनं भोजोगोंमें, ए किचिथ।
पश्चिमं जगति भदारिष्यत् चन्द्रम तपताधि न विस्म्यते, वत वस्मम्
एव तेमिंदू प्रज्ञासंख्यामनं पूर्व ब्राह्मण चतो विमःव्याख्याभावात्
न विधातोऽवध:।

न ज्ञातु दृत।
विद्वानमानस चारितते सं स्वरामं,
बलवत्वदिध यस्मी विद्यता: न पर्वपक्षिता तुपचक्षात्,
सर्वप्रज्ञामानयेरेरे सं स्वरामं ज्ञातु भदारिष्यत् यस्मी विद्यता
न पर्वपक्षिता द्रविदवर्धिततानात्।
वता संप्रज्ञामानम्
सर्वसं निभास्वम् न पर्वपक्षिता वदुल्लभात्

एव।

एव।
वत तु सुमेषु भोजेऽकालाण्य मर्गः
पर्वमेषु चारकाण्य न मर्गति ब्राह्मणावासु ताहऽयो भवदुल्लभः;
हस्ताते संसारे भुमुखरुपूम्न च वनविष्म प्रस्थाते।
भोगमोक्षनिरावाहिः विरुध्द हि महायणः ॥ ५ ॥
धर्मायथकाममोक्षमु जीविते मर्वे तथा ।
कार्यद्वाराधिकार्य श्रीयोपारित्यतानि न हि ॥ ६ ॥
वाज्ञा न विश्रविविधे न हेद्वस्तः च स्थिति ।
यथा जीवित्या तन्मान्सं चाले वधासुखम् ॥७॥
कः तार्किकः ज्ञानस्येऽवेदो विनिताभिः ज्ञाते ॥
प्रमाणं गृहस्यं स्पृशणं जिग्राण्यभ्रात्तिः वधासुखम् ॥

भोगमोक्षनिरावाहिः मर्वति पूर्वेऽव्रतः श्रावस्योऽवस्तःकर्तवः
यथा यो महायणः विराजाः कान्तिसं ज्ञाते तस्माद ॥ ८ ॥
धर्मायथ श्रीति ।

धर्मायथ दृष्टि । पुष्यवार्तवस्तुदत्ति तथा जीवित्याधिकार्ययथा-
धर्मायथाधिकार्यार्यायथ । विरल द्वयः ॥ ९ ॥

वाज्ञा दृष्टि । यथातः ज्ञात्वा विश्रविविधे प्रणविधिकार्यः
गाज्ञा न परस्तः तस्माद प्रणविधिकार्यः ॥ १ ॥

कः तार्किकः दृष्टि । प्रणविधिकार्यः प्रणविधिकार्याय ॥ १ ॥

कः तार्किकः दृष्टि । प्रणविधिकार्यः प्रणविधिकार्याय ॥ १ ॥
शुचा दरि। बीचः संबारसागरः यथा मः साध्यान शूषा।
संबारसागरः पुरुषः, स्था विसेवः पारः विराजः।
सत्यः तथा मघः क्रतिप्रथायाः वायुक्षतादिवत्तः प्रवाहः
सूचितः। तथा हस्तंगोदारः। शूचा समस्यविक्षणः।
वेष्टा कायायाः। हथ्या फलसम्पृवः। तथा क्रतिप्रथायाः
विसेवः पुरुषार्मिनिः। विसेवः साध्यानिः। तदः अन्वयः
भवाय्यः “शुचा जारसि सुमानि य। निर्गा द्यानो वृनि।”
दरि ॥ ८ ॥

tतथा जारसि दरि। भागी वाह जारसि जायदवः। न भवः।
प्रता गथिरिविप्रताद्विगारार्दिनः। इत्युतमाः वन्यको-लसि।
तथा कायाः। निदर्शितः हजः। न निदानिः। जायदवः।
वायुक्षताः। तथा कार्याः।
शुचा दरि। पादश्च शुभश्च तदः। जारसि भवावितः।
प्रत्रयः तदः तस्मात् भागसि ॥ १० ॥

tददेव विसंद्रतः वर्णः दरि। साध्यः दुःखः दुःखः।
शुचिः। तथा साध्यः एव भौ निश्चयः ॥ विसेवः।
पदार्थों रक्षण सूचना बिचक्सण संरक्षण चतुर्दश धरणे
प्रेक्षितानीहोति सुिश्चि सदृश्यम् एव महायानः।

न निखर्द्वति न च सौन्ति न द्वयति न कुञ्जरति।
न द्वयति न यथार्थति मुखः सर्वच गीर्यसः।

सातुराणां खिर्यं हट्टा सख्यं वा सम्प्रख्यितम।
भविष्यलमनः: सख्यो मुखः एव महायानः।

मुखं दु:खः नरे नाय्यं सम्पत्ति च विपत्तुं च।
विशेषद्वैं नैव धीरख सर्वं समदर्शिनः।

न हिसा नैव खाद्यं नौहलं न च धीनः।

वसामहेऽऽ, यत्: समा बिलावधानमायो सुिशः। चतुर्दश मुखः
सर्वं सवऽसु: दग्धाम् राजते दीयते पुर्णाक्षरविलात्।

प्रयासं प्रति। प्रारम्भसाक्षरानिर्दिष्टं: वततितम: 
कुण्डत्यं इहिनाग्रीहः: इत्यादितस्य: सुिशो महायानः 
महायानः खाययः यशस्मै महायानः: मुखः एव महो बिज्ञता-
रीत्यः। दृश्यम्।

दृश्यम् बिज्ञतानि न निखर्द्वति प्रति। अर्थः न सौन्ति न
इस्य प्रार्थिते न बेंज बोध्यं करो रीत्यः। क्षार्वति न यथार्थति
सर्वं गीर्यते: मुखः द्‌वयसः। दृश्यम्। दृश्यम्।

विष्णु सातुराणां द्वति। सातुराणां खिर्यं हट्टा भवं वा
सवऽसु: खाययः हट्टा। भविष्यलमनः: बामब्राह्मणं बिचक्सः
समा: महायानः सुिश्चि एव। दृश्यम्।

विष्णु दृश्यम् क्षमताः। अर्थः। दृश्यम्।

न हिसा प्रति। बीरसम्भर्यं पनरे नामात्मनादिनः
तत्प्रेक्ष्यप्रतिविमिती नाम: आदम्यवर्धम


c
नाश्ये केंद्र एक धोकः दीर्घकार्ययोगमृद: २८

न सुखो विषाण्डे न वा विषाण्डे:

उपसन्नमान विश्वे प्राम् प्रामुगानुकृती २०

समाधानः समाधानातिथितेतिपक्षयमः:

मुख्यितो न आगाति वेदस्यानुग संख्यतः २८

निमातो विरहारो न विख्यादिति निरिदव्यतः:

परांगितंसिदः कुर्व्व्रपिः करोति न २८

मनःप्रकाशसंकोल्पात्माकायविशिष्टः:

दृशं वाम्बसी सम्प्रारी भवेदनित्यमानः २०

विदुपि, हन्तः नाम प्रकोपं रक्षायो अनोखिकां न भवेद

गः सुख धनः पृष्ठम: विश्ववे दा वापि न, न वा

विषाण्डे: विषाण्डे चतुः प्राम् प्रामुगानुकृती, न सुखो: प्रामुगानुकृती २०

समाधानः धनः पृष्ठमः विषाण्डे विश्ववे प्रामुगानुकृती, न सुखो: प्रामुगानुकृती २०

मनःप्रकाशसंकोल्पात्माकायविशिष्टः:

दृशं वाम्बसी सम्प्रारी भवेदनित्यमानः २०

विदुपि, हन्तः नाम प्रकोपं रक्षायो अनोखिकां न भवेद

गः सुख धनः पृष्ठम: विश्ववे दा वापि न, न वा

विषाण्डे: विषाण्डे चतुः प्राम् प्रामुगानुकृती, न सुखो: प्रामुगानुकृती २०

समाधानः धनः पृष्ठमः विषाण्डे विश्ववे प्रामुगानुकृती, न सुखो: प्रामुगानुकृती २०

मनःप्रकाशसंकोल्पात्माकायविशिष्टः:

दृशं वाम्बसी सम्प्रारी भवेदनित्यमानः २०
षष्ठब्रह्मचरितम्

पद भास्मादतर्क नाम पराशुरमवर्णसू।
यथा बोधाद्वै तववनु क्षुपवहवति भवः।
तथो मुखेष्वरपाव नमः शालाय देवसि। ॥ ॥
पञ्चबिकारविज्ञानान्धू भोगामादोति पुष्पावः।
न हि सर्वपरिश्रावगमनरेषु भविष्यति। ॥ ॥

दति नमः। प्रवाहबिवाहितः। सविशेषप्रकारविवाहितः।
तथा प्रवाहबिवाहितः। प्रवाहप्रविवाहितः।
चतुष्यावप्रविवाहितः। भागोनु सुवृत्रा व सविविवाहितः। ॥ ॥

दति तस्मादन्यत्वादप्रियतिः नाम धर्मप्रवर्तकः।

तस्मादित्यं पदोऽभृतसमन्येव प्रवाहरत।
आश्वानु विलासी। प्रवाहं धर्मं। पुष्पं। ॥ ॥

tam tava tu maahate: pavanaamiti vyapayayu takaaham yamabhama: maahimsaaham namsaharti bha dhati. bhoosthee bha dhati tava tu tavashmee pravahama: pravaham tu bho bha bha tava bhavati. tava shalam nihamshwakavibhavah cha talave some kashvapath duxshagantwikshambavan cha talave yugate cha pravaham vidureh nami: ॥ ॥

mahatah yathay kritaah bhoomih iti talaham bhashvacanaa cha bhadhiritva dhati. bhashvacaa param [bhashvacaa] chandahmaanmashveeyugvinyahan pratiksho, pushkaraan vahashtho bhoomaan cha bhavati. na tu bhashvacaa svaan taashe duxshamataah bhashvacaa cha pravahacchaccha mahatva bhiyam iti. dhruvah dhato na havi bhrati cha svaapesthah sampravahacchaccha mahatva bhiyam iti. bhoosthee na havi bhavati cha svaapitam ॥ ॥
वर्तमानः सहायस्यपञ्चकमालम्। नमः ॥

कुमः प्रवेषपीयुषधारासाधनेन सुखम्॥ ॥

भवोप्य भावनाशयो न किञ्चित् परमार्तः।

नान्मयम्: समाभावं समाभावविभावविनाम्।


सहायस्यपञ्चकमालम् नामवर्धनं नामवर्धनम्।

प्रवाह बन्धुपुरं वसुलमलम्भवि व्रम्भं: प्रवाह: समाभावः,

प्रसंस्करणविशेषं विचारहं वसुलमल: धर्मं। वर्तमानसं: ।

हर्षकोष्ठुरुम्बज्जकत: परसंस्करणं विचारहं वसुलमल: धर्मं।

सहायस्यपञ्चकमालम्। प्रवाह: समाभावासम्बन्धं।

प्रसंस्करणं विचारहं वसुलमल: धर्मं।

सहायस्यपञ्चकमालम् ॥

तत्र वहस्यपञ्चकमालश्रवणस्य प्रसंस्करणविशेषः ॥
निर्विकल्पं निरावासं निर्विकारं निरस्सनम् \\
"यामोहलमाविर्तति संप्राप्तानंमावतः।
वौत्थोका विराजने निरावर्षेदयतः॥ ६ ॥
सम्बन्धं क ज्योतनामावमात्र भुजं सनातनः।
इति विद्वान् धीरो द्रिः किमभ्रह्मति वालवत्।
आयुष्मा ब्रह्मेऽति निश्चितं भावाबावी च कल्पितो।

tatha निश्चितान्तिकम् न दूरस्तः द्रितः। चावनः परं ज्ञानं
दूरं न च प्रत्येकः। न परं सहस्राणां वर्षं ते परिशिष्टान् नाथति,
परिपूर्णताः। धन प्रवासनः पदं निभावनं प्रासंगिकताः।
सत्यवाणीं पुनःप्रासंगिकःविवाहाः मद्दनोऽि, कष्टगत्वामि
करतः। कविष्ट्यम् पदं, निर्विकल्प्यं विक्रबातिोंतं विक्षयाभावं
गम्यं वा, तथा, निरास्माः भावावतों सत्यावाहम्
वा, निर्विकारं विकारातीलम्। निरस्सनम् नवाधिकरणं
गुणम् ॥ ७ ॥

वर्त ततद्व तव्यवस्त्रेन तवाविष्णुवर्ताः: द्यौकार्यमिवाका-
श्रवण्यं भारितमाहमातेवविवाहं आभिप्रयत। ब्राह्मणः निराव-
र्षेदयतः: उपवासाहतंदय: आमोहलमार्यविष्णु
भारितमाहं विबतों ब्राह्मणं, कष्टगत्वामः: ब्राह्म-
विवाहावतों वौत्थोका विराजने सपं ब्राह्मणाशी
पुर्वानितियतावसं प्रवाहम् प्रत्यः। ॥ ॥

वायुषतारष्ट्राय प्रमर्यामित। आदार्यविमाधम ॥ ८॥

सम्बन्धान्त्मावमात्रिष्टं ब्राह्मणं निश्चितं पदार्-
थेतज्ञानानाः वायुष। ब्राह्मण: सं पदार्थं: रक्ष
मातियवत्तम् नाम चहान्वलाभयम्।

निष्प्राम: विं विन्दालित्रि विं हृतिः च बरोति।

खतं सोडळस्य नारमिति चीरा विनिक्षणः।

सर्वमालेपित सिन्धित् नृसिंहेशु स्वेतः वोगिनः।

जन विषेवो न चैवाऽग्न नातिषोधी ग मृत्तव।

ज सुखं न च वा दुःखमुप्यानान्य वोगिनः।

तद्वादार्थेऽदति निष्प्राम चविन्द्राध्यायानां स्मारया।
सत्संस्कृते तदाये वनील।

सर्वमालेपित सिन्धित् नृसिंहेशु स्वेतः वोगिनः।

चतुर्भुजः च बरोति विं विन्दालित्रि विं हृतिः च।

तस्मात् सर्वसंस्कृते च गायनस्य विनिक्षणेऽनुवन्तं।

तस्मात् सर्वसंस्कृते च गायनस्य विनिर्देश्याऽनुवन्तं।

तस्मात् सर्वसंस्कृते च गायनस्य विनिर्देश्याऽनुवन्तं।
क्षाराज्ञे भेद्यांशोऽऽ क्षात्माकारे वने बने वने।
शिविरक्षाक्षाभावस्य न शिवेष्योऽशिल्योऽयोगीः॥११॥
क धर्मं: क च वा काम: क चार्यं: कू विवेष्किता।
इत्यत्त्वमिदं नेति इत्तै मुक्तख्योगिनः॥१२॥
केषवं सिद्धी नेवालित न कापि हसे रक्षि।
यथा जीवनमेवेह जीवनमुक्तख्योगिनः॥ १३॥
क मोहं: क च वा विषं क तदुधानं क मुक्तमा।
सम्बंधस्यस्यामां विश्वासनख महात्मनः॥ १४॥

क्षाराज्ञे धर्मं। क्षाराज्ञे स्वाराज्ञे, भेद्यांशोऽऽ प्रारंभवस्तुलामां तदभवि, वने अनन्मूळे, वने विजने च, विवेष्योऽयोगिनो नास्थः। कौड़क्षमस्य विक्षेपरूपं सम्बावस्ये येषः॥ १५॥
क धर्मं धर्मं। इत्यत्त्वमिदं न क्षात्माकारे इत्तै मुक्तख्योगिने: धर्मायथाकामाः, विवेष्कित्योऽमोऽस्याय्यां विवेष्क न भवति, तस्मृतम्योक्तावाक्यामस्यस्याय्याये: विनायाद्ये: येषः॥ १६॥
कर्मं पार्ज्जोऽजीवनमुक्तस्य कोऽकोऽक्रियावर्ग जीवनादिष्ठवः
देवेताह्यात्मायमिति। जीवनमुक्तं योगिनं: शहस्यवर्गः
किमौऽकर्मं नेवास्या तत्था, हसे कापि रक्षासः कोऽकिमौऽमुनारास्त्रये: च पुष्ठि, तस्मृतम्योक्ताय विवाख्या भवावात:।
तथापि पञ्चाक्षं यथा जीवनं जीवनादिष्ठवस्य सत्क्रमं समावती।
म्ब्रम:॥ १७॥
शुद्ध मोहं धर्मं। शुद्धस्यस्यामायासम पाचकुर्वे विस्मातुः
वेन विश्वामिरि हृदं स नाशीति बरोतु वै।
निर्वासनः विं कुरते पद्मश्रुपि न पश्याति।। ॥ १५ ॥
वेन हृदं परं व्रजं दोषणं ब्रजःति विश्वामिरि।
विं विनाताति निविन्नो हिरीयं वो न पश्याति।॥
हृदं येनात्मस्विचं पो निरोत्यु कुहते खसी।
उद्वरतृ न विषयं साधारणायात्रोति बिस्म।॥ १० ॥
धीरो लोकानिर्पयस्यो वर्षमानोपिं लोकस्वत्।

वोक्षायिं म भवति। विं वारणामाहिं स भवति। न विमयि
वारणामाहिं भवति। वाम्भुस्वरा वारणोपमदाति।॥ ११ ॥
वेन दति। वेन दत्तं विभगं घटपातं हृदं। न तहस्विनु
विकारः। धारिति घटातिं नाशीलि करोति वै नाशीलि
हासातु। यस्य परमं केष पश्यापि स निवासतम। नाशि
कुतं विद्वानि। निविन्नं संस्कारं नापि। तथा वर्षमयायां
विद्याः। ॥ १२ ॥

वेन दति। वेन परं खालिशं प्रदा हृदं। न चरणं पश्चिति
विश्वामिरि। विं तु हिरीयं न पश्याति। न निविन्नं। वर्षिन्न
श्रुपि। सन् विं विश्वामिरि। न विमयि विमयाति। धारिति
याकानुमयां विशिष्टमस्य नाशीलि। ॥ १३ ॥

वारणामाहिं वारणोपमदाति नास्ति। वेन
वारणामाहिं वितादिभक्तं हृदं। चस्म पुष्वतं। विषय-निरोचं
कुभने विविधपरिवर्षायम्। उदार: वर्षमानोपमदाति
तु विषयम एवं परस्य स विषयपरिवर्षायम् साधारण
भावात्। विं कुभने वर्ष निरोचं कुभने दयाः। ॥ १४ ॥
न समार्थ न विश्वें न चेंपी स्वा प्रक्षः \(18\)
भावाभावविश्वें वर्गीयो निर्वासो भवः।
नैै विशिष्टतः इत्यम तेन लोककाष्ठ विक्रमतः \(19\)
प्रहसी या निहतार या नैै वीरक्षे दुह सः।
वदा वल्कुरुमावाति तत्क ला तिहति शुद्धि \(20\)
निवासो निरालमः खालन्द्रि सुतायनः।

चद्येव विहृष्टोति चौर द्रति। चौर: चक्षु-नीयान्-
विषमः: लोकपर्यंतः लोकेषु विचेष्टितः: महावचनः
लोकप्रतिमानोऽपि वाक्यतानुभवः श्रव्यार्पयोऽपि च सबचं
समार्थः: चर्य विचेष्ट: तया चर्य विचेष्टितोऽपि: चात्रान्
प्रकाशिनः न प्रक्षः। विचारावर्धिकात् \(18\)

भावाभाव द्रति। यो दुहस्तः: खालास्वस्तकृत्तेऽपि
भावाभावविश्वसंज्ञिनिविश्वेः: पतञ एव निर्वासुः: पै: चौर
लोककाष्ठः कुवंतार्यः विशिष्टतः चर्य नैै खाति। चक्षु-
तोल्लक्षणे वर्त्तलाभासविद्ययोऽषि \(18\)

चद्येव विहृष्टित समन्वितो वा द्रति। चौरस्थ्र भाव-
विचारातिक प्रहसी या निहतार या
दुहस्तः: दुहस्तः: कर्म-लाभायाः न प्रक्षः लोकसंह चौरस्थ्र, प्रायः श्रव्याति वदा
ततः प्रहसी या निहतार या कर्मावाहति, तत्तुष्णम् भग्यार्थः
यथा खालास्वः खाति तिहतः। पतञ: खाला लाभातिमार्गम् वर्त्तमातृः एव इत्यः \(20\)

नैै प्रापि चेतु निवासमन्वितेऽपि चौर प्रहसी: चर्य वर्तित
प्रकाशिनः चतुर्युप्पतिन: प्रकाशीयोऽपि चास्य द्रति। निवासः: पतञ एव निर्वासः:
চিসে: সংসারবাসিন পূর্বক মুখ্যপরিবর্ত: ॥ ২১ ॥
চসাসারখ তু জ্ঞাপি ন পরী ন বিষাদত।
স শিতামগনা মিনঃ বিদেশ দুর্য রাজেত। ॥ ২২ ॥
কুবার্থি ন বিচারসিন সামান বাপি ন কুবর্তিত।
চামামারামুক্তৰামখ তীর্থী মোক্ষবাচ্যতামাতা। ॥ ২৩ ॥
প্রজ্ঞা শুভ্রিতযাস কূপ্যাতোর্য বহুলবৃহ।
প্রাঙ্গতঃ যোনিপ্রবেশ ন মানো ভাষামাতা। ॥ ২৪ ॥

ক্ষ্যৈষু পুনমানানাং, পত্র এক স্তূপঃ রামেশ্বরচন্দ্রঃ।
তাং মুখমানঃ বেঞ্চিলপযযুঃ সন্নাত: সংসারবাসিন চিসে:।
প্রার্থপূর্ণে বসৃ: সেতু:। মুখ্যপরিবর্ত: বিঘটন। ॥ ২১ ॥

সংসারহস্তিতুষ্টু ধর্ম্ম: চলং এবমাত্র চসারখ প্রতি।
ম বিচারে সংসারখ প্রতি এই চলং এবং ধর্ম্ম চসারখ প্রতি।
তঃ পরাণ: প্রাপি তস্তপূর্বতান্তা নিমু:।
মোক্ষমগানা বিদ্যুষু ইতি রাজেত। “প্রজ্ঞামরিশ্যো বিপু:” প্রতি।
কৃতি। ॥ ২২ ॥

কুবার্থি প্রতি। চামামারামুক্তৰামখ তীর্থী যোনিপ্রবেশ।
যোনিপ্রবেশ পাপঃ পুরুষ: পুরুষঃ যোনি। পুরুষঃ পুরুষ: পুরুষ:।
প্রার্থপূর্ণে প্রার্থপূর্ণে প্রার্থপূর্ণে। ॥ ২৩ ॥

প্রজ্ঞা প্রতি। প্রজ্ঞা প্রাঙ্গতঃ শুভ্রি বিচারসিন।
বিচারসিন পুরুষ তথা যোনিপ্রবেশ প্রাঙ্গতে বিধান।
हतं दैवं कर्मेऽऽ मया श्रुतिपिया।
दैति विद्वानुरोधी च: कुर्वप्राप्तिः करोति म॥ २५॥
पतन्त्रादीव कुस्ते न भवेद्वपि वालिष्वः।
जीवनमु: सुखी श्रीमान्न संसर्गा प्राप्ते॥ २६॥
नानाविविषारुषषानो धीरो विद्वानिमागति:।
न धृतस्तिः न ज्ञातिः न यथोत्ति न पञ्चाति॥ २७॥
धा:धाविधविचित्र पात्र मूमुचः न चेतरः।

१४, यद्यथा प्रारंभवाच, कुप्रविधोऽविद्वप: श्रमाप- 
मानानुभागन नास्ति प्रवचनः। २४॥
हतं दैवं दैति। दैति विद्वानुरोधी से निर्मलं सत्यं 
यः च कुर्वप्राप्त न बलोति, जनानविभाननानानासिद्धिः॥ २५॥
पतन्त्रादीव दैति। जीवनमुः पतन्त्रादीव चक्षसिद्ध करिप्राप्ति 
दैति धार्मिक काये कुस्ते, प्रारंभवाच धनरत्नः धृप 
वांछितो सुखी न भवेतु परमाणुविभागः, धतपत्र धनासर्वाधि 
धार्मिक संसर्गवाच कुर्वप्राप्ति धत: सुखी धतपत्र श्रीमान्न प्रवच- 
नाना धति। नानाविविषारुषषानो देतिविविषारुषषानो, यस्या: १४
धा:धाविधविचित्र धृप विभागो धाविधविचित्रोऽविद्वपः, धतपत्र धार्मिक विभागाभागः, 
धतपत्र न धार्मिक, धार्मिके गहितो श्रमापारः न बलोति न 
ज्ञातिः कुर्वप्राप्तारः न बलोति, सुखं न शुभोति, धनं न 
पञ्चातिः, पञ्चातिविभागारः न बलोतिः धार्मिक अविभागाभागः 
प्रवचनः। २७॥
धा:धाविधविचित्र। श्रवणं सुखं न भवति, धाविधविचि:
गितिख वक्त्यित प्रम्यु जागृताय गस्तायमः ॥ २८ ॥
वस्मानः स्वादुशारो न बरोति बरोति सः।।
निरजारिःवरिः न विधिश्चतां रजतमः ॥ २८ ॥
नोऽन्नम न च समश्रमकारूण स्वन्दरजितमः।
शिरां गतसंदेशं विषं मुखः राजसी ॥ २० ॥
शिरांतूः वे यिरुतुः वापि विशिष्टः न प्रवत्तेति।

समाधिरक्षात स्तथा दत्तरो वस्तो न भवति, कवियोपायेत्। भवमाभावात्। चतुर्वदः।।
बोधस्वात्तं वातावरणाय विनिष्ठवत दिति ।
क्रमं वरस्वति दिति पूर्वेऽविनिष्ठव, वेयाः वापि
नालवचा प्रम्यु चपि सदायमः। निरजारिःवरिः। चतुर्वद
द्रोहायां ॥ २८ ॥

नन्न संसारं प्रमुखेऽवषं रशिवायश्च घंगारभावात्
द्वारं गः दिति । गस्तायमःस्तरे घंगारभावान्। गातः।।
इति गः लोकहस्तास्तु मुक्तविशिष्ठवाश्च करोति कस्मातरः
राजसी । निरजारिः धर्मवरुण धीरि धर्मान्यायामारितं,
यथायिनोशक्तः वशतं, तथापि लोकः न विनिष्ठव चरियां
नालवचामाभावादिदिख्यां । "गः मारुरुततिः भावो नुरि
वेयं न विनिष्ठव ॥ २८ ॥

मुरजिशरं वर्ष्याः यात्रा नोदिवमु धिति । समाध्य चिंत
राजसी वेयावायस्तम्ये वश नोदिवमु घंगारभावात्
भावात् । न च समश्रे समश्रे लोकवारमाभावान्। तथा
वेयाभावायस्तम्ये वेयाववायस्तम्ये एत निरजारिः
गतःबस्येऽवषं घंगार नतु गतसंदेशं चवेये लोकवारमाभावात
द्वारं द्वारः ॥ २० ॥
निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां
तत्त: वार्षिकाक्षर्वं मन्दं प्राप्तो न मृताम्।
पदावार्यां ब्रह्मममुद्ध: कौपिन मृतवत्॥ ३२॥
एवायता निरीक्षो वा मृतेन्द्रस्तै: वृणयम्।
धीरा: कल्यं न पञ्चनाड़ सुप्रवत् खापे खितातः॥ ३३॥

निर्धारितस्मां दृष्ट। यथा ब्राह्मणं: पितां दिन्धारं' दिन्धारं दिन्धारं दिन्धारं दिन्धारं दिन्धारं
लिङ्ग अति चार्टु' बैठिये पेड़ं चहार्दिकृपण करुण वापि न प्रवर्तितं न सहितयाति।
किन्तु एवं ब्राह्मणां' निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां
सहस्परिक्षति सतु निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां
निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां। तथा विवेष्टते विविधां चेदां क्षरीति नवयम्। ॥ ३१॥

ब्राह्मणानां निर्धारितस्मां ब्राह्मणानां निर्धारितस्मां ब्राह्मणानां निर्धारितस्मां ब्राह्मणानां
सहस्परिक्षति सतु निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां
निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां। तथा विवेष्टते विविधां चेदां क्षरीति नवयम्। ॥ ३२॥

“पदावार्यां ब्रह्मममुद्धः” प्रकाशितो एवायतानिरीक्षो
पूर्ववति एवायता दृष्ट। एवायता एवायता एवायता एवायता
एवायता एवायता एवायता एवायता
चथार्णानां ब्रह्मवाक्यप्रवेशरूपस्मां भूतानं
पदावार्यां ब्रह्मममुद्धः कौपिन मृतवत्॥ ३२॥
ब्राह्मण: ब्रह्मवाक्य प्रवेशात् एवायतानिरीक्षो
सहस्परिक्षति सतु निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां
निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां। तथा विवेष्टते
ब्राह्मणानां निर्धारितस्मां ब्राह्मणानां निर्धारितस्मां
निर्धारितस्मां निर्धारितस्मां।
মাত্রামত্ত নাম চট্টা বিনামরণ

চপ্রয়াৎ প্রয়াৎ মৃদুঃ নায়োন্তি নিবৃতিমূল।
তত্ত্বনিগমচর্চ প্রাচী ভরতি বিধৃতঃ। ১৩৪।
শূন্য তুৃজ্ঞ পূর্ণশ নিধ্যপ্রত্য নিরাময়মূল।
চামান্ত ত্ব ন চামান্ত। তথাক্রান্তি বলন। ১৩৫।
নায়োন্তি কামমূ মোদ্ধ বিমৃদ্ধত্বাসাস্তাপিষ্ট।
ধন্য। বিস্তানমাত্রিষ সুখদিঘুলিবিন্যিল। ১৩৬।

চন্দনামায়াকালার্থে প্রাথমিকমিত্ত হুরামাত্র্যাকার-চিদিয়া। ১৩৭।

নিরোধন ধকীপ্রশস্তানাশচ চপ্রবাদাতি চতি। ১৩৮।
শূন্য। মৃদুঃ বদ্ধানাচক্রিয়যোগ্যন্ত। চপ্রবাদ চিত্তনিরোধাতু
প্রয়াৎ। কামানুহাতাত বা নিরোধত পরম শৃঙ্খল ন 
চারণী। প্রালক্ষার লালনমাজলত্বারামান্তিয়। ১৩৯।
চাঁদু তু নথঞি নাইল। চাঁদু তু নথঞি নাইল।
তত্ত্বনিগমচর্চ জটায় ভরতি
ধুঃখাত্রাবসান প্রাপ্ত দশকাতিয়। ১৪০।

নতু মৃদুঃ বদ্ধানাচার্যানুমতি চিত্তনিরোধাত।
ততো তবতি চামান্ত। বলন। চন্দ্রাপঃ
নিক। চামান্ত ত্ব ন চামামন্ত। বহু গুরু মাযামাত্ব ভরত
পা চপ্রয়াৎ। ১৪১।

বিপ্লবণ বিধৃতমূল নায়োন্তি চতি। ১৪২।
বিমৃদ্ধ। চন্দ্রাপঃ
লালনমাজলত্বে কামমূ মোদ্ধ নায়োন্ত।
" কামমূ ন পথান ন বনেন চতি। বহু মাযামধ্যে
বিধৃত চন্দ্রাপঃ চিত্তনিরোধাচার্যালত্ব।
বলত ১৪২।
मूढो नामोति तब्रज्ञि यतो भविष्मिष्टि।
परिष्कर्वि धीरो वि परज्ञानवृखपाक्ष् ॥ ३२ ॥
निराधारा यथवर्गः सूढः संसारपोष्कः।
तत्त्वकार्मूलस्व जूलकेदः क्ततो बुधे। ॥ ३८ ॥
न धारितं सम्बन्धे मूढो यत् शमिष्मिष्टि।
धीरसस्तवः विनिविभव सर्वेदा शान्मानन् ॥ ३८ ॥
बुद्धानो दण्डनं तथ यदृष्ट्यमवलते।

बुद्धार्यां मूढो व्रज्ञानोतीवाच मूढे द्रति। मूढे:
वज्जानी, यतः विश्वनिरोधां वेव व्रज्ञानो भविष्मिष्टि।
ततो व्रज्ञानोति, वि निचितं धीरो धारितं सोममो वरिष्क्कर्वि परज्ञानवृखपाक्ष् अवतानम निहतलादिः। ॥ ३७ ॥

eदेव धारितं विनाधारा द्रति। सूढः: "वधानिगः,
निराधारा यथवर्गः: कैलैंग विश्वनिरोधेवां सीमामीति
विनाधारशुरुषहः। प्रवृत्त संसारपोषः: संसारनिरव
संवादानवरायुख् बुधान्। बुधे: शान्मिः: परज्ञानमन्थ एवतः
संवादानवरायुख् जूलकेदः क्तत: वरारमुखमतानानख शान्मिः
निहतलादिः। ॥ ३८ ॥

जिष्क न शान्मिः द्रति। मूढे धारिती यतः निरोधां,
शमिष्मिष्टि। न तत: धारितं सम्बन्धे, धीरो विवेकी तस्म
विनिविभव शमिष्मिष्टिः ब्रमावत् अव वर्णेदा धारित।
धीरनिपिंतानानस्तनिहतलादिः। ॥ ३८ ॥

जिष्क शालम्: द्रति। यहं यत्सं अन्य स्त्रात्। शवलये
धीरायतं त्वं न पञ्चानि पञ्चक्षात्मानसमवस्यं ॥ ४० ॥
वृ निरोधी विमुद्धः चो विनिम्यं करोति वै।
खारामकैव धीरेऽख संवद्यासावज्ञत्मः। ॥ ४१ ॥
भाववः भाववः; बावित्र बिस्मिदावकोषः।
उभयाभावः; कष्टदिवमेव निराकुसः। ॥ ४२ ॥
शुद्धसहयमात्मां भाववः कुःवः ॥

इत्यं विवधीवरीति। तथा आनो दशं न, न कार्य रत्नार्थं।
धारा: प्राणिम: तं तं तिमिरपदीपार्द्वं हस्पदायं न प्रश्नाति, सुभूम्य पावम् चायां प्रसाति ॥ ४० ॥

उत्तमं दिति। य: प्राणाम दश्यावित्तानि रोपे निरवं योकरोति।
तथा विमुद्ध: च वित्तनिरा: न कार्य, प्राणिमां ब्यासाः
धुरायनप्रेमं पुनःवस्त्राधसः। खारामकैव खारामकैव धत्तथः
विष्णुविवार्तवः विद्याराजः विष्णुविवार्तवः: वस्त्रायमः: तत्ताविकः:
वस्त्रायमः खारामकैव धत्तथः। ॥ ४१ ॥

भाववः दिति। कवितु नारकवार्तः: भाववः भाववः,
भाववः परस्मायत: बन् पपेक्ष दिति वाभवते सत्सतं दिति
भाववः भाववः। परस्मायत: बन् पपेक्ष दिति वाभवते सत्सतं दिति
भाववः भाववः। परस्मायत: बन् पपेक्ष दिति वाभवते सत्सतं दिति
भाववः भाववः। परस्मायत: बन् पपेक्ष दिति वाभवते सत्सतं दिति
भाववः भाववः। ॥ ४२ ॥

"त स्वरूपम् विवायेत" दिति अभमवचनम, विवायः
समीक्षकाणि: यथसः। कुःवः। कुःवः परस्मायत: बन् निर्माणम्
शुद्धं: इत्वार्थतिम्: पावकाणि: धत्तथः भाववः ॥
न तु जानन्ति संसोधाद्याव्यवसूत्ति निधित्वा: ||
सूक्ष्मोबुधिरालम्बनस्तरिष्क न विद्यते।
निरालम्बेन निध्वामा बृहस्मुक्तत्व सवंद्रा ||
विषयद्वीपिनो वीक्ष्या चकिता: शरणार्थिनः।
विशिष्टि भैरवी कोठौं निरोधिकारसिद्धये ||
निर्वासनं हि तद्रथा तृष्णी विषयद्वित्तिनः।

विनिर्माणं, न तु जानन्ति साधारणकृत्तिकृति; सम्राशति,
सिद्धांशक बाधितसमापितस्त्य सवंद्रे। कविताइत
सारः बुधलक्ष च कवितान्तरमापित्यलान्त्यसंपूर्ण
रूपरत्नेन तु संप्रागितिः। यतो न ज्ञानं, भताव
सावलोक्यमिहः: परमस्तोरथातः। समाख्या ज्ञानेक
सम्बलातः। ||

इहमव विश्वादयि सूक्ष्मोऽि हि। सूक्ष्मोऽि, प्रविष्टम
गताहः साधारणया तुम्हि। सर्वविभावस्तुमहस्तरिष्क न
विषयं साधारणंभावतु मुख्यं भोक्तु, भताव
सुखायपि निध्वामा तुम्हि। सवंदर निरालम्बेन निध्विद्वा
सम्पूर्णतेऽप्, सर्वविभावविविधपिरित्याम् पवालानुभि: ||

निरोधपिरि विश्वोधीपिंचकेनतत्तानुवादयस्ते न तु विश्व
प्रकृतिभाषा विषयः। विषयद्वीपिनो विश्वोधितन्
वीक्षा "शास्त्रोवधीपिनो आत्मा" दर्शयम्। भीमाः। शास्त्राधिनः।
आराधणविविधोऽस्मृतं, मूढः एव निरोधितस्ये एकस्यात्मिन
विषयः। भैरवी कोठौं निरोधिकारसिद्धम्। विशिष्टि
न तु ज्ञानः दर्शयम्। ||

मार्गाधिनं एव विषयोमिकितितिरित्यां निर्वासनंसिद्धि।
वयक्तिभवं नाम जनाकश्वरणम् ।

पञ्चायनो न बलवान् सवन्ते हष्टान्तः ॥ ४६ ॥

न सुलिङ्गवारिष्ठं धते निश्चितं बुधमायसः ।
पञ्चायत् सुनुष्ठान्त सृष्टिसहितजीविन्यासानि वषामुखः ॥७
ब्रह्मचर्यार्थात् गुरुप्रियनिराकारः ।
नैवाच्छारमानाशारामीतां वा प्रपञ्चादि ॥ ४८ ॥

वदा तत् शर्माभास्तितं तदा तत् सुदीवे रक्षितः ।
सूचे सावधि वापि तस्मि चेष्टा वि वाचवतु ॥ ४९॥

निवासानां बुधकर्षणमि, तद्रवः चिंतः हि श्रवदस्येनो
न मक्के; तुषीं मौनम् यथा पालकाः पञ्चायते हस्तान्तः ।
इत्याविश्वमम् रज्ज ते श्रावगतः उक्त्यार्थाः । अव-
मायाम शेषम् प्रवर्त्यः ॥ ५४ ॥

न सुलिङ्गवारिकास्मि। निष्ठानं नरसंघम्: धत पञ्च
बुधमायसी निमित्तसमान: नातो सुलिङ्गवारिष्ठम् वर्तमानार्थं-
क्रियाभासम् न पसो विव तथार्थ। वाधकुमः वाच्छायनमनविश्वम्,
ब्रह्मचर्या षेषीदिश्वारं पुण्यम् चार्यः प्रवर्तः ॥ ५० ॥

वदुद्रामि। वसुन्धरव्रतः वर्षमात्रेष्व जाता वा
हरुपोः: सद्भासात्मकाःकारः मित्रासि: नितासि: अस्तममः
विवक्तः: भाषार्ण निमित्तानात्मकाः पाण्डाम: चार्यः वा,
'वौद्धाः: नैवाच्छारम् वर्तमानार्थियां तात्वं' वा प्रतिवादिर्मार्गी
नैव प्रपञ्चादितं वक्ताकारार्थिवर्तः ॥ ५८ ॥

वदा प्रति। वदा वदुद्रामि नैवाच्छाम् वा पञ्चायते च वा,
शर्माभास्तितं तत् चेष्टाण्डा मात्रं रसुक्तं दक्षिणे, वर्तवः ।
वर्तमानवर्षियाः

खातन्त्रात् सुखमार्गिति खातन्त्रात्सत्ते परम्।
खातन्त्रान्तिरितं गच्छेदृखात् परमं पद्माः।
चारणां त्वमभोक्त्वं खातन्त्रां सभष्टे यदा।
तदाचा चीणा भववेव समसारिः चरित्राः॥ ५१॥
उष्णकालिन्तक खिदितार्धाः राजते।
न तु सर्पूष्पिंच्छाश्व पश्चिमी मुड़क्ष ज्ञानवमाः॥ ५२॥
विलक्षणो महाभोगीविशिष्टा गिरिगदाराः।

भाषिकते, हि यतः कारणात् तथा चेता चासकं प्रारंभाः।
मार्थायत न राजवेशाविना॥ ४४॥

खातन्त्रात् दत्। खातन्त्रात् राजस्वामीजीवनवात् चूँके मनं प्रसादम्।
परायति यतः खातन्त्रात् परं चारणं प्रसादम।
तथा खातन्त्रात् निवदि सिसिन्तो गच्छेदृखात् प्राप्यायाः।
बयति एव खातन्त्रात् परमं पदं स्वायपिताः गच्छेदृहः॥ ४०॥

भवतीलमुः दत्। यदा भावना: परं स्वायत् चारणां सभष्टे,
तदाचा चीणा: भववेव, परं कर्मे चारणाम्।
परं भवते इवादिसिसिन्तो सिसि प्रतिस्वायः तत्त्वानासर्वाशास्त्रसिसि सिसिनं गत्वदयार्धाः।

उष्णकालाः दत्। भौरेख भोतसंहळ्यां प्रज्ञातिका धनंजयी:।
उष्णकालिपि मार्तिरिण्यापि खिदिति: मोैते चस्तर्वें।
धितस मुहिः तु ज्ञानवमाः न सोमेते दशके॥ ५२॥

विश्रवत्वानां प्रारंभानां तु भास्तवात्मखोर्धिमायापि
प्रकट विलार्श्ना दति। विश्रवत्वानां चौराः प्रारंभाः।
बिरसाबल्य की तरा वचना मुखमुख: ||1.1||
गोविंदे देवसन्त मोरकर्मणा भूषणि प्रियम् ।
हृदा संपूर्ण धीमा न बापि हृदि वासना ||1.4||
भले: युक्ते वालोक दौँहिवेदारी गोष्टी: ।
बिषब्ब भिष्यट्यो बोधी न बापि विक्र्यांति भगावति ।
सन्तुडापि न सन्तुडः विन्दुरापि न च विकारः: ।
तत्रार्थदार्यां तता तां ताङ्गा एव अन्याती ||1.6||
कर्मचर्यैव संसारो न तां प्रश्न्यनि सुरथः: ।

कदाचिप्रार्थवायाः समाओऽष्टीर: विषयां मूलकित चटा:
विषयार्थवायाः निरिष्क्षराः परतवानि विषयां कोइः: ।
चडवः चालाविरित: यतो मुखूछाँयः, कदाचि:
स्मृतिशब्दवद्वन् प्रस्थः: ।

वृद्धिमुः रतिः । ढीरं व्यापिनः गोविंदेदेवसन्तपुरे:
पुर्णे सति हर्षि बापि शाखा भर्मार्थवाक्यमाना न बाचले,
तत्र वाक्यां मूर्खत्वं गिरि पुराणियं च हृदा बापि चाव्या:
पदार्थवाक्यमाना न बाचले, यथैः चर्मुर्दिछािरस्थः: ।

धलो: रतिः । स्वाभाविशिष्यं धर्मश विषयः । तिरां:
खण्डो बोधी मात्रातुष्ट्य भिषेकित्य विक्र्यांति प्रियमः न बापि,
श्वेतत्वादर्मापरा चाव्याः प्रकारः: ।

मनुष्य: रतिः । ढीरं व्यापिनः गोविंदेदेवसन्तपुरे:
लाल्पुः कहला: तता तामु पार्थस्यामा ताङ्गा एव
प्रार्थित: याचणे ।

कर्मचर्यैव रतिः, चर्मुर्दिछ अन्येइ कार्यमिति काव्ये:।
शुभानाथ निविकारा निविकारा निजरामता
पञ्चशरणानि नाहीतसारे वयः पर्ण सूक्ष्मः।
हर्मदर्शी तु आत्मानि सुविदा यि निराकुरः।
सुखाचरी सुखं सुलभं सुविदायां वाति न।
सुखं वति सुलभं सुविदा ब्यवहाररूपे ब्रजाभाषी:।
हर्मदर्शी नेवारिणोक्तवत् ब्यवहारिः।
नाकाव्रुद्ध प्रवाहोघो गतिः सुशोभी।

वसम एव, संवारः तत्तदुपातू दुर्बिले प्राणिन: सं वतं वतां
न प्रात्मानि य वासुवधि चद्वमस्तिस्वातः, बोधया: शूरवः
मृत्युं चं चं तथापि तवा दृश्मानवहारारे वाचते वाचारः
प्रामाणी विभें देवां ते शुभावरः वर्तावरः शिव्राजः
प्राचीन विन्यासः वकः बालवर्षिकः, ज्योतिः विन्यासः
मवः वर्मेश्वरप्रतिः द्रवः।।

गुरुं राति। ब्रह्मचर्य सूक्ष्मः। संवारः शुभावरः
निर्माणेऽव संबोधातू श्रवाराः ध्यानः। धाति। बोधया
क्रियानि मुखानिकृत सुविदा निर्माणं चिन्तित निराकुरः
निर्माणाकारः शिवाराजलाभा एवहाः। ॥ ॥

सुषुभानाथं ब्यवहारः ब्रजाभाषी: ब्रजाविदुर्विधिवर्हः
श्रवारास्य वर्ततातमात्र वाती। उपवनिधि निर्माणान्तिस्तिः
प्राचीन विधेय वाचारी गतिः सुशोभी वीरवनः। ॥ ॥

वर्मेश्वरप्रतिः द्रवः। ब्रजाभाषी: ब्रजाविदुर्विधिवर्हः
निःश्चिरिवि मूहख प्रस्तिरिविना शायति
प्रस्तिरिवि चरित्र निःश्चिरिविना निहारिकामानिगु.
परिवरथो ब्राह्मण प्रकोपि मूहख हरायि
देपि विसीकलासुः कु रागः कु विरागता
भावनाभवनामानसः हरिष्मुद्धः सवर्ता.
भावनाभवना सा तु स्वभाविष्टिरिविना.

प्राणपतजनविवाहः
चेति न जागिरे तुति: जमानाति साधाति
कर्ममवधन जमावादामानयांपोषं
स मस्तिको त्यानि मेघात द्रव शिरोमयी निविंदा
तुमानं दूः ४०

निःश्चिरिविन।
सोक्ष्महः प्रतीकामानिपि मूहख वायोः
क्रियापाराखां निःश्चिरिविन।
प्रस्तिरिवि च भावने पच्छरा
दोमायोनिनिलय। चरित्र भावने: सोक्ष्महः
प्रारम्भः वायतु प्रतीकामानिपि प्रस्तिरिविन।
निःश्चिरिविनामानिनि मुखः
पवित्राविविषी ब्राह्मणः
वर्षवर्षमानाधिकाः

परिवरथो दृष्टि
मूहख देशामानिधमार्गादल्यय
परिमतीलनं समवैष्णवं प्रायो वायुभोग ब्राह्मण हरायिनि
देपि विसीकलासुः क नकालामिनि पुज्जयात्रो रागः भावः
क क महुः ब्राह्मणे विरागता भावः रागविरागयोगबायि ततः
वाहिकफु रागविरागयोगवस्तुकालते पवित्र: ४२

भावना दृष्टि
मूहख हरि सवर्ता भावनायाम्
भावाष्ठावाम् आशा का सका
वर्षं भावना वर्षस वहारमभावनां वर्षी
मोक्षमतात्
वहार धार्मिकहः तु च हरि
भावनाभवनाम्
हरिष्मुद्धः धर्मचित्तिति प्रहारिकामिनि हरिष्मुद्ध
सवर्ता च वर्षमोक्षमानायायामिति ४१॥
सर्वरथितेऽनि निःशानो वस्त्रीर्दालवस्तं सुभिन्।
न चेप्रदस्थ शुद्धकि त्रिघमापिनियकामि || ४६ ||
स एव धम्मो भाषाय: सर्वभाषेवं व: सम्।
पश्यन्तृ स्थितेऽनि पुढ्यन्ति जित्राक्रमशः धर्मस्त्रायम्बस्। || ४७ ||
क्ष संसारः का भाषाय: का साधनं का त साधनम्।
धातामेखयेव दौर्कस्य निःशाल्यम् सर्वेदा || ४८ ||
स जयोधस्योहस्य पृथीम्परस्वियः।
प्राचोनस्तिष्ठो नं समाधिहरू वर्तति || ४९ ||

नन्दु साहित्यभाषेः निःशानो तत्त्व वर्णः। कर्म हम्हा-
गाञ्छिनीवयत्र निःशानो चित्रमलाट्ट्याः। सर्वरथितेऽनि वर्णः।
यो वाचवत् निःशान: सन्न प्रभुमयातू सर्वरथितेऽनि वर्णः।
प्रकटस्ते, नन्दु पश्चात् पद्धतार्थवाचिस्ति कामिन्यम् निःशानौ न
लेवो स ज्ञाता स्थानौ धेयारामायादिवर्गः। || ४८ ||

एवविशेषतिधवस्त्र ध्वान एव वर्णः। एव एव भाषायः.
ध्वान एव माहः व: वर्षभाषेवं दम:। भाषामुः व: चतुष्टि निःशान:मानसः। निःशानाविन्दीति सधृष्टिः, विः कुष्मन्त्र पश्चात् शुद्धकि क्षयम्
निःशान्त प्रभुम् परिः। || ४९ ||

तथेष ध्वानो वुक्तिवत्र त वर्णः। दौर्कस्य प्राचिनः प्राचः
एव वर्षं कालस्तिज्ञस्य संदर्भाः। प्रथम: वा, चतुष्टि तत्-
प्रतिभावयः का, चतुष्टि वाचः वाचिस्ति का, चतुष्टि वाचः
वाचिस्ति का न ज्ञातोः। || ४८ ||

व ज्ञरति वर्णः। व: चर्चाचाराय इत्यादिभोजयमनवयः।
सत: पृथ्विवर्त: पृथ्वितमायो विचारः। ज्ञरति वर्णः व पृथ्विवर्तः।
वधुनाप विवेकोत्सव जाततत्त्वो महावर्गः।
भोगनिषिद्धरा वर्धा सर्वं गौरवः। ॥६८॥
महादि जन्मदीपं नाममावर्षूक्ष्मात्मः。
विशाव पूर्वोपक्षेऽविं क्लामवविधयते। ॥६९॥
असबोभिसंहिं सवे विस्तुरावलोति विशयः।
चलक्षमुखः: मुहः समावेशेन शाश्वतः। ॥७०॥

विस्मितो अयति चर्चार्यं दशं सर्वेः, श्र: कः यहः चर्चितमः।
स्मायविनः पदविवेकः एवेव एवः वसमिष्ठोः। ॥७१॥

प्रातातत्त्वं तु कर्तवं निरुक्तमिव भुवं ज्योत्स्वतिमशान्ति।
पन्ने च चालूः वर्षेन ज्योतिः तस्मां धर्मी ज्योतिः।
विश्वमिति भूतमिव भोगमार्गनिषिद्धाः। ॥७२॥
भोगनिषिद्धाः: पशुः; निरुक्तार्शिं जन्मतयः सर्वं भोगमार्गनिषिद्धेन भोगः। ॥७३॥

किं वा महाभवं चतुर्विंशतं शतस्वरूपां तथा सर्वविन्द्रूपां तथा सर्वविन्द्रूपां तथा।
ते नाममार्गमेवं विविष्ठेऽविविष्ठैं विभिन्नमात्रं भावं, त स वाच्यः।ं "अश्वर्षम्विभारी
मानवेऽवर्षेन निरुक्तकः सर्वसमस्तः" राति दुहे।। चतुर्विंश्च तत्र वाचसः
विवाहिताः चतुर्विंश्च चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा
परं च ज्योतिः विभिन्नः, चषोव्युत्त्वस्वरूपस्वरूपां चतुर्विंशतिमात्रं भावं सर्वस्य भावं।। ॥७४॥

भसु तथायं चर्चार्यं एवं धर्मं प्रवाहं चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा
चर्चार्यमार्गार्यं धर्मं धर्मं धर्मं धर्मं धर्मं धर्मं धर्मं धर्मं
श्रवस्मुङ्गलपुष्कर्मैः हस्यभावमपम्यतः।
क बिष्णुः का च वेदायं का खाणः का भमीपिर वा ७१
स्वरूपोपलाभपुष्कर्मैः प्रकटिः क स प्रस्यतः।
क बुधः का च वा सोंचः का हर्षः का विषांद्वा ७२
सुस्थित्यंसस्तारे साधारां विवर्तते।
विमानी निरस्तारो निदर्शनः शौभते वुधः॥७३॥
पश्यनं गतसमाप्तमाकानं प्रस्यतो मुनि।

अभिनवव चक्षुःस्माः, चतारं देवं किर्तिन्तु किमपि वार्तिजः
नाक्षोंति निष्ठायेऽऽक्षमक्रमं विष्णुवं निलभिन्नभाववान् चतारं
युवः जयप्रवकवकायीः वाधिता।अस्मलावं अभावे नेव शास्त्रो न तु राशुऽऽ प्राणारिनिर्दर्शवेच्छायाः॥ ७०॥

पुद्व देवः। श्रवस्मुङ्गलपुष्कर्मैः अप्रकाश्यविश्वे चतारं
हस्यभावं इतिस्पतिः स्पष्टमः। क कुत्र अभिज्ञव विभि:।
क केषु वा विपश्चेदैव विद्वेदः। क केषु पदायेऽऽवामः।
क केषुः पदायेः: भमीपि वा कालेः। इतिस्पतिः तदायकपरात्
प्रवत्तः॥ ७१॥

कबुरतः देवः। विमानीवेच्छ प्रकाशमालक्ष्मा भवार्दिकं सार्थवा
प्रवत्तः॥ ७२॥

प्रियः कुरुः देवः। वुष्णूः ब्रम्हावनक्षेत्रं परिवते सार्थो
वा तदायेऽऽक्षमक्रमं वार्तिजः। साधारां ज्ञानवाच्छिन्ने
चेतावनिः जमचारारे। वार्तिः कालो विपवन्ताणि वविद्वेदः।
विद्वेदः निदर्शनः। प्राणनिर्धिनि ब्रवावाहे निवर्धमः।
चतारं निदर्शनः। चतारं देवते श्रीधरे सामावहत्वः॥ ७३॥
विदा च व विशेषं च देवोऽदि मनेरसेन वा।
निरोधार्थी व क्षमांचु ज्ञाति तथ् च वर्धोऽवन्धि।
मनोद्वासु प्रवाही तर्कनारोऽवत्त्वत्स्यमस्यात्॥
मन्द: सुषुप्ति तद्भवत न ज्ञाति विमूढः ताम।
निर्विकल्पो विशिष्यावादार्थवस्तुः॥ ६॥
प्रानािलिनिष्टन्य चोरांक्ष्ट्रापित च भरंश्च।
तन्त्राभिषेकसरं बाले विसूचिव न विज्ञान॥ ७॥

\[\text{अधिविवण्ड} । \text{वचनम् चविनागिनस्, चतुर्वेद यस्तवः।}
\text{रावितम् चालार्य प्रस्तति सुने, च विदा च चक्षुहीनः।}
\text{च च च च च च च च च च च च, चाक्षुरत्विशक्षा।}
\text{विद्याविवाहे: सुरुवादिवः। ७४।}

\[\text{प्राणं देशानविनिर्मितुकं निर्मुखम् च चित्तिरेवोऽहोऽनि}
\text{सति वर्णांशिथां च भव्याध्यायाण्यायां निरोधार्थीन धाति।}
\text{वदि च कः सत्तर्ति च चित्तिरेवोऽहोऽनि वर्णांशिथां।}
\text{चतुर्वेद यस्तवः प्रवृत्तम् च स्वतं।}
\text{विशिष्यावादार्थवस्तुः। ७१।}

\[\text{चुरुः प्राणयप्रभा चन्द्रक्षालिनाः सम: धाति।}
\text{च च च च च च च च च च च च।}
\text{सुरुवादिवादार्थान्य विद्याविवाहे: सुरुवादिव।}
\text{विशिष्यावादार्थवस्तुः। ७१।}

\[\text{प्राणी तु देश्याब्य चन्द्रे बुरुयंशिथां च भव्याध्।}
\text{विद्याविवाहे: सुरुवादिव।}
\text{विशिष्यावादार्थवस्तुः। ७१।}

\[\text{प्राणी तु देश्याब्य चन्द्रे बुरुयंशिथां च भव्याध्।}
\text{विद्याविवाहे: सुरुवादिव।}
भाषावकृष्णिताया

क तमः क प्रकाशयो वा द्वारं च च न विच्छुन।
निविष्कार्य धोरशा विरातस्वरूपस्वरूपवादः।
क तात्त्वमसः क विवेचनतः क निरादर्शात्तापः।
पर्यावर्त्त्वमाधवाय निःश्चाधवाय द्विनिः।
न खंगवं नैव तर्को जौवमुखिनेन चैव वि।
वहुनात्म किम्चुनेन योगाद्वा न किंवत् ॥ ८०॥
नैव प्राच्यवते लाभं नाजामैनात्मकृति ॥

प्रामाण्य दत्त। य: प्रामाण्य गङ्गारकमं गङ्गितन्त्र्यायायायाय:।
धोरशा विष्णुस्वरूपवादः।
क तात्त्वमसः क विवेचनतः क निरादर्शात्तापः।
नैव प्राच्यवते लाभं नाजामैनात्मकृति ॥ ७३॥

विष्णु: तमः प्रकाशादिकं न प्रत्याथाण्य श्रति।
धोरशा: प्रामाण्य:।
क तात्त्वमस: क विवेचनताः।
नैव प्राच्यवते लाभं नाजामैनात्मकृति ॥ ८०॥

प्रामाण्य तु प्रभावविकारः इत्यादि विवेचान्तः।
लिखितः।
क तात्त्वमस: क विवेचनतः।
नैव प्राच्यवते लाभं नाजामैनात्मकृति ॥ ८०॥
धीरेश्च शीतलं विषमवस्तीतेव पुरुषस्तम्भ || ८१ ||
न शान्तं चौरीति निद्रायो न दुःसमपि निबद्धति।
समुद:खलक्षिण: विखित: खलयेन न प्रक्षिप्ति || ८२||
धीरेषु वेदविसंवाचारार्थं न दिष्टवति।
प्रांमर्थविनिजुक्तिः न सःतो न च भौतिकति || ८३||
निवेदैः पुलद्रारादै निस्वासो निद्रवेदुष्म || ८४||
निनिभत: खलस्तेरिपि निरामः योगवेते युधः || ८५||
पदमनामस्वादिगाय
तुदि: चर्म जीर्ण वायुविशेषवर्णकः।
सवालं करते देवाभाववासिकमः॥८॥
पताकेवतु या तेषो नाथ जिना महतामकः।
सञ्जासङ्क्षेपिनिवार्तिनिविश्वासादेशसङ्गवे:॥८॥
साध्ववृत्ति। बामचारो वर्णस्वत्तिकिरसंगमः।
पक्षा: धर्मब्राह्मणे केवलो रक्षे तुः॥८७॥
विष्नुः: मोमवे धौर: समोदायानवः।

इवदार्जो निमोगृहः: प्रौणतार्थिकः। विभवेः निधास:। भोगि: व्यापतितिवः। चाप्रेकाधिन्यो भोजनाधिपतिकारित:। ८॥
तुदि: दरिः। धीरव्य वाणिजः। वयापतिते वयायसे वतंदे स्विताति तथा वयापतितवसितः। सचं वायुवाति वचं वदः

वहसुविन: च। तुदि: धार्मः अव महतः। तथा वायुवाति वचं वदः। वचं वदः वा सपारिते वा दुर्युत्कर्षितः।
तद्र विपुः: चर्म: कुलेन वेधवचः। ८५॥
सत्तु दरिः। देश: दत्तु विवाहमः वा चर्म: दत्तु महतः।
वचं वदः। वचं वदः। विष्णुः रूपः। भोगः। भोगः।

पशुकमः। दरिः। केवलो विवाहारो दुः रामः। भोगः。
पशुकमः। नान्द। विजितः परिवर्तितः देश च। वारिकमः।
चतुः नामान्: विनिवेशाधिकः। कालेचारः।
पतं नाम ऐरच्छे: भवचारिन्युक्तः विष्णुः। विष्णुः। रत्नादेशः।
वनिन्दा दयान सांख्यानवर्णसमान ।

सुभविन्द्रवाकरचरित्रिनियमनाचन ॥

सर्वसुविद्यादिकार्यानुसार ।

रुदवाकर न दहेज ।

सुविद्याय पुरुषित्वानि ।

रामभूत योजित वर्णमालोमन श्रीपर ॥

निममें दति ।

दौरे भागी सोमभि दीपम्ब यती

निममम् ।

रस एव वस्मानाकाव्यानम् ।

रागवृत्तम हरिश्चर प्रदयनः ।

रघुसारू ।

वर्ण ।

सर्वर वर्णेऽविधायु भगवानाक्षर वाक्यां

गायत्रिनाति तथा ।

निधिहरा भविष्यन्ति ।

रामनाथं रामनं च गायत्रिनाति ।

परम्परा संस्कृतम प्रदयति ।

परम्परा संस्कृतम्प्रदयति ।

काव्यात ।

विष्णु ।

वर्ण ।

रामन ।

दुधेज ।

वर्णमालोमन ॥

वर्णमालोमन ॥

वर्णमालोमन ॥
$85$

अधारविवर्षिताऽः

कः स्वाक्षरः क वहीः तत्त्वाविवरणः।
निष्ठावार्थमूलस्य चरितार्थः स्योऽः।$82$।

वाणिज्याविवर्षितः के निराके गतार्थसः।
चन्द्रविवर्षितेऽतीथ्य मध्य अष्टत्त्वः।$83$।

हुयोपी दु:सुभूः सुभूमाः सुषेन्द्रियम् शिक्षिताम् परमेऽः।$84$।

जापिणी अ आधारः धीरस्यः पदेवः।$84$।

सर्वोपरिप्रेक्ष्यतं बिधित्व। सिद्धांतविपरीतं निरंत्रित्वं।
सुबंधितां निर्विद्यः साध्वारोऽन्नविद्याः।$85$।
सुखे न च वा हुःको व विरसी न सहवागः।
समुपन्न वा सुको न भिषिक्षा च विद्यव: ५७॥
वंचेिप्रधर्म न विभिः समाधी न समाधिकामः।
पालकायिन न वज्रो धनः पारिखिन्दार्य म विशिष्टः ५८॥
सुखे वर्द्धिन्तिकसः: क्लतवर्तमाणिकः।
तम: सर्वेऽ वेदलयागः नारायणं क्षतम् ५९॥
प्रीतवे वन्द्यानो निश्मानो न कुपति।

प: प्रति। को प्रानी कोहड़ा विचििप्रधर्मिनिवधि प्रति: पुति हिषितः:; विषिष्ठालीकारितासः। ६०॥

म: कुःको प्रति। कोहड़ा सुभीताविक्षमोनि प्रति: पुति हिषितः:; वषा: वर्धायात्विशिष्टात्। न विचिि विचिि विशिष्टात् य ना सुखः पुर्वसंपि वर्धायात्विशिष्टात् तथा विशिष्ट
वेदलिपात् तथा विशिष्ट न प्रियि प्रतियात्। ६१॥

विचििप्रधिनि प्रति। कोहड़ा प्रानी कोहड़ा विचििप्रधिनि
पुति न विचिि; ज्ञानाभासुभावात्। कोहड़ा वर्धायात
तीव्रमाणि चापि न समाधिकामि, चाहैं वर्धायात्विशिष्टात्, कोहड़ा
काथा चापि प्रतिोऽमाणि चापि न। क्षतम्: ज्ञानभासुभावात्,
कोहड़ा पारिखिे प्रतिोऽमाणि चापि न पारिखिे; पारिखिे
सायभासुभावात्। ६२॥

सुखः प्रति। सुखः दानकामान् वा वाहिन्तिकी वाहिनी
हस्ताविपि तथा कस्ते पूर्वसंपि वसः च स प्रविशावायः दानानि
विनिंतः च: मधयानि: प्रति: प्राधिनि:; प्रति: प्राधिनि: प्रसः
वेदलिपा: प्रति: प्राधिनि: प्रसः प्रति: प्राधिनि:। ६३॥
धरावभिनिताय

वैचारिकता सर्वेचे श्रीवल्लभी नामिन्दर प्रसादाय:।
ब्रह्मात्या यक्त्र सम पवावलितस्य ॥ १०० ॥

यह साधारणतः नामैरि कथितार्थवर्ण गर्भावते।
तत्तवद्विज्ञानसंवेद्यमानाय हद्योहमात्।
नामाविद्यपरामर्शश्चोद्वारः द्वातो मथा ॥ १ ॥

न येश्वराय द्वितः। कौशिकः लोकान्तर्वर्ण न तुष्टात
विश्वविद्वार्थी न कुष्ठाति अर्थे चर्चिताय श्री तथेन न
प्राप्तिः, भान्निक गंधासुमानात्, यत्यथा श्रीवल्लभी श्रीति
नामिन्दराय न तुष्टात ॥ ५५ ॥

न धार्मिक द्वितः। उपयोगायः: द्वित: अनाधिकः प्रदेशः
न पद्धावति, न च भि चित्रः वर्ण ब्राह्मायात् तथा तथा
जनपदार्ड्य तद्विश्वविद्वार्थं क व त्व न व म न प्रलेख
वा सम एव संज्ञित एव चर्चिताय स्वामाज्जायामानः
लातु ॥ १०० ॥

द्विति मातिरिततः नामाविने समासमानकर्षः समासम:॥

वाध्यावशस्य प्राति प्राति गुरुहसुखात्
विषयालनम् वितरितसमुदायम् प्राति प्रसादात्
प्रथम तत्तत: समास भूतं माति गुरुहसुखात्वम्
गुरुः परिवर्तिन्यानसंवेद्यवर्णदर्शस्य भिषः सबवाह सत्त्व
विश्वविद्वार्थं द्वितः। 'येश्वराय मथा मथा: स्वामाज्जात् तस्म
विद्याप्रेस्यकर्षः समवः श्रीवल्लभसुखात् चाय मः॥
प्राकृतिक रूप से पाठ करने का प्रयास नहीं किया गया है।
प्रतिवर्षितावं

क तुरोन्य वर्ष वापि कंमहिति खियतस्य मैः क।
क दूर्द क स्वाधैं वा वाण्ड काल्याणरं क वा।
क स्नूबं दच वा सूक्ष्मं कर्महिति खियतस्य मैः
क सहद्विविचित्रं वा क लोकः काल्या क लीलिकम्
क लयः क समाधिवर्षं कर्महिति खियतस्य मैः
चरणं विष्णुवर्णाय सोगस्य कालवायुः।
चरणं विश्वानाकायाः विभाषतः समाधिष्ठः।

cक समः त्रति। कालार्थि शुक्रदेवावशः मम न दानः,
पञ्चगृहताभि सं विभलवे तुरोन्यवर्षांपि मम गाधा तथा।
भवायोपरि च च जात्यसंस्कृतं भवो सलोकः।
क दूसरः त्रति। सन्तर्य परिपूर्णः मम दूसरोपातिकः
गाधा, पूर्वादिनांवर्षो मम खूबसङ्ग्रहादिरि नाशोऽवर्षः।

cक चतुः त्रति। कालिष्टिधि दद्यूप्पः मम दीपिलमरे न भसः,
पूर्वादिनांवर्षोऽकः मम लीकः कृः वादो न दानः,
सिद्धकाल वादिष्टिधि नाशा, पूर्वेण मम कच्चे लयः।
क च समाधिष्ठः।

चरणं त्रति। भवायोपरि कालार्थि कालवानाकायाः विभाषाः
कार्याः वा पश्चै बानः विश्वातः मम एते: प्रवोधनाः
भावादित्यः।

त्रति भावायोपरि कालवानाकायाः चार्मिन्यन्तिरिस्त्रनं।
गिसत्रोत्त जीवचुनि नाम गिसतिवारयारयपु। १०२

गिसत्रोत्त जीवचुनि नाम गिसतिवारयारयपु।

क भूतानि कै देशो वा जीवनिवार च वा मनः।
क शुद्धं कै सनेरासं मर्यादाे निरस्त्र न। ॥ १ ॥
क यात्रां जातिविश्वासं च वा निर्विश्वासं मनः।
क टप्पसः कै विद्वयं गतहनरुक्ष ने सहनं ॥ २ ॥
क विद्या कै विविध्या ज्ञातयो जदयोऽस्मि कै वा।
क चेतोऽकै कै विी च भूर्व्यः न भूर्व्यः कै सूर्यः ॥ ॥

पाण्डवजानाम् प्रजाधिकरणं सुसीत्वा सिद्धि म।

जीवचुनि विद्यां गिसतिवारयारः भवनी।

प्रागुक्ताविद्याम्: वज्रादि सिद्धुः निर्माण्या जीवचुनि विद्याः गिसतिवारयारः भवनी।

गिसत्रोत्त जीवचुनि नाम गिसतिवारयारः सूर्यः।

संवादः कै सनेरासं मर्यादाे निरस्त्र न। ॥ २ ॥

क ज्ञातयो ज्ञातयो ज्ञानिन्यः संवादः।

गिसत्रोत्त जीवचुनि नाम गिसतिवारयारः सूर्यः।

संवादः कै सनेरासं मर्यादाे निरस्त्र न। ॥ २ ॥

क ज्ञानु ज्ञानु ज्ञानिन्यः संवादः।

गिसत्रोत्त जीवचुनि नाम गिसतिवारयारः सूर्यः।

संवादः कै सनेरासं मर्यादाे निरस्त्र न। ॥ २ ॥
क प्रारम्भानि कामायु कोवास्यु विभिन्नपि क वा।
क तन्लेकोवाशी निर्विशेषस्य सर्वदा॥ ४॥
क वर्त्तमा प च वा भोजया निभिन्तयं स्वार्थः क वा।
कापरोच फलं वा क निःखभावः मे सदा॥ ५॥
क लोकः क सुधुचु चं क पीयी प्राणवान् क वा।
क वदः प च वा मुतः खासष्ट्रसुप्रभवे॥ ६॥
क सर्पिष्ठः क प च संहारः क सायं क प च साधनमः॥
क साधकः क सिंहर्वां स्वार्थमेप्रसयदी॥ ७॥
क प्रसाता प्रमायणः वा क प्रसन्यः क प स्माः।

भावान्, तथा वनमाणी चापि धमांकः। परं प्रेतुमाण खस्तुः
प्रति। निर्विशेषवांसमभिप्रति धर्मवासः क, तथा
व निर्ममिं सचि न विवादयापि धमां: विद्वन्ति वाचितायः॥
क प्रारम्भानि दृष्टि। क प्रारम्भानि कामायु, तथा जीवः
क, तथा वनमाणे च एते धमां: कदा निर्विशेषवां मे न
वाचितायः॥ ४॥

क वर्त्तमा दृष्टि। यदा निःखभावः मैं कर्तव्यमःकूला
निष्क्रियवस्युपासिः क, पतत्त्व घटरोच विशिष्टः क रानं
क, कापरोच विषाणवाचित्वं वर्तु परस्परत्मा क दृष्टं॥ ५॥
क लोकः दृष्टि। पशुम वस्ते च पवित्र धर्मायाय पालनः
हैसकर्त्त्वं चति लोकः क सुधुचुः क पीयी प्राणवान्
पाय वरः क सुखां व दृष्टं॥ ६॥

क वदः दृष्टि। धर्मायाय पालनादित्य खस्तुः चति
विधित्यादित्य धार्मिकान् साध्वः विष्टिनिः कः ७॥
विषयोर्भ स्त्रीयचारण। गाम प्रतिविन्दयकरण ॥ १०५ ॥

कः विचित्रत्वः कः न विचित्रा सर्वदा विमलसः समस्ता́ः

कः विचेषः कः पेषायात् कः परवोढः कः मू मुखात्।

कः परंकः कः परमाणुः वा सर्वदा विनिर्विषेषः सन्ता॥१॥

कः पीठमः व्यवहारो वा कः सा परमाण्यात्ता।

कः सुचेतः कः च वा दु:खः निरमाणेऽसः सदाः॥१॥

कः माया कः च संसारः कः प्रीतिवर्तितः का वा।

कः वीचः कः च तदनत्र सर्वदा विमलसः समस्ता॥१॥

कः प्रार्थितसंहितिंत्वः कः मुखः कः च वलमः।

कः सर्वस्त्रिनिमित्तमः लक्ष्मणः समस्ता॥२॥

कः प्रायुतः प्रति। सर्वदा विमलसः क्रयाविरिगणयकमसूचकः से विमलसः विमलसः प्रमाणः कः, भास्व विचित्रः सामायनिवणसः घनाभासः कः, न च विचित्रः कः, पदार्थभाविन्यात्ता समस्ता, सर्वदा विमलसः क्रयाविरिगणयकमसूचकः: ॥ ८ ॥

कः विचेषः प्रति। सर्वदा विमलसः ने विचित्रविवेचः

कः चैत्य: प्रति। वहा निर्मितिः विशेषतः प्रतिविरिगणयकमसूचकः वाचताः वाचताः कः, सर्वांताः सर्वांताः कः, सुचेतः: प्रतिविरिगणयकमसूचकः प्रवर्तः: ॥ १०॥

कः माया प्रति। सर्वदा विमलसः क्रयाविरिगणयकमसूचकः ने वाचताः वाचताः प्रतिविरिगणयकमसूचकः कः, क्रमरित्वायो विमलसः कः, कर्मोपायमि धीरविषेषः पदार्थभाविन्यात्ता समस्ता व्यवहारः कः विमलसः क्रयाविरिगणयकमसूचकः: ॥ १२॥

कः प्रहतिः प्रति। बुद्धसः विमलसः तत्वः विमलसः
कोपदेश: त वा शाखा क ग्रिह्य: त प्रयुक्त: गुणः। कलाभिर्गुणायों वा निर्देशाये: शिवस्य मे ॥ ११॥
कः चार्दि कः च नासिकः कार्तिकः च हयम्।
वहनाः जिसुस्ता विस्तिर्नः विस्तिर्नः विक्रमः मम ॥ १४॥
प्रथ संध्यासम्यायानां मासेन्द्रियान्तमप्रकरणं प्रारम्भी।
दृश्य पद: कोपदेशि ख: श्रीकाष्ठ पद्यविभिन्नतः।
समात्मानुभवोक्तासि उपदेशि चतुर्दश ॥ १॥

विदर्भितसः काव्यः भाषाः मम प्रभुतिनिहति क, सुशिविर्धि
ष क ध्वन्याः ॥ १२॥

कः उपदेशि धर्ति। निर्देशाये: उपाधिशुष्कः तथा शिवस्य
निर्धार्यः कहयो अष्टित उपदेशां विभिन्नि श। कहे शाखा कः च, नासिकः
मासेन्द्रियानां मासेन्द्रियां तत्त्वातिपदेशां साधारणः। भाषाय ध्वन्यः
शब्दः कः, अर्थ विशेषचर्याचर्या दुष्प्रयोजनायों वा कार्दिकः ॥ १३॥

दृश्य: वाक्यस्य शन्यः सर्वः, तथा नासिकः
शब्दमेव न स्वरूपति स्वात्मावासादिकृतः, भाषाय ध्वनि:
मासेन्द्रियां चेश्चविलितापि मम न दाः, प्रज्ञां वाक्यमवेद्यः
निर्देशाय वाक्योक्तिप्रदर्शियं वाक्यस्य शब्दः। भाषाय धार्य
शाक्य: उपदेशि ख: श्रीकाष्ठ पद्यविभिन्नतः।

कहे शाखा कः च नासिकः कार्दिकः च हयम्।
कहे शाखा कः च नासिकः कार्दिकः च हयम्।

कहे शाखा कः च नासिकः कार्दिकः च हयम्।

कोपदेशि ख: श्रीकाष्ठ पद्यविभिन्नतः।
कोपदेशि ख: श्रीकाष्ठ पद्यविभिन्नतः।
हस्सांचे लघु चीवापदेशे च नतुळ्ळुळ
पश्चां स्यातूनभवे बाबूमधी नतुळ्ल
|| निवंदोपणे ज्ञाने परमेवाद्यक भवेत
|बधामुले सपांच र शाली स्याहेसखित|मृ
|रत्नापदेशे विन्यास दुः ज्ञानोपदेशे|मृ
|तत्रत्वेऽपि विन्यास शमे च शतंक भवेत
|| ः||

दय पदः दृष्ट। दय दय वोळ्यम श्रवण: गुज्योपदेशे खु;
काल प्रथम प्रवरं प्रकारं पञ्चवाहिनः श्रवण: विष्णूराजाचे नमुने
भित्रायकरण खु: नतुळ्ल श्रवण: पुरुषूरेज्ञे महोपाध्यायेन
द्यायेन नक्यायकरण खु:.

दय पदः दृष्ट। दय दृष्ट विष्णूराजाचे नमुने
प्रकारं खु; पलार: श्रवण गुज्योप नवाचे पलारणे पक्षे प्रकारं
खु; पुरुषूर: श्रवण गुज्योप भित्रायकरण ज्ञातनिवासनिविधीप
द्यायेन वसे प्रकारं खु; दृष्टेन पलार विष्णूराजणे
मुख्याणे भोजले प्रकारं खातुः श्रवणां ज्ञातुः गुज्योप बाबूमधी
नवाचे प्रकारं खातुः

निवंदोपणे पदः। दृष्टेन गुज्योप नवाचे विवेकाधीने नवाचे
प्रकारं खातुः, गुज्योप नवाचे नवाचे नवाचे नवाचे प्रकारं, गुज्योप
नवाचे नवाचे नवाचे प्रकारं, गुज्योप नवाचे नवाचे प्रकारं, गुज्योप
नवाचे नवाचे प्रकारं, गुज्योप नवाचे प्रकारं, गुज्योप नवाचे प्रकारं
नवाचे प्रकारं खातुः।

दृष्टेन पदः। विभिन्न श्रवण गुज्योप नवाचे नवाचे
पराकर्षितार्यां
चतुर्यं चात्माविश्वासार्यां जीवनमयां सत्ता चतुर्यं।
षट संघात्मकविद्वाने चात्मवाक्यं तत: परम ॥
विश्वेषकामितः ख्यातः श्रीवैरागासनमभवः।
प्रवर्तानुभूतेन श्रीविंऽ संघात्मसमाभमी॥ ६ ॥

श्रीविंऽ प्रवर्तनं प्रकर्षये खं: दयश्रीविंऽ श्रुतोऽस्य विषयायः देशमे प्रवर्तनं खंः। चिन्ततिः श्रीविंऽ श्रुतोऽस्य अर्थानां नालयायाः सत्ताः प्रकर्षये खंः। गुणोऽस्य श्रमाभमः नाम च चात्मार्थार्थम् प्रकर्षये ॥ ६॥

चतुर्यं कष्टि। संघात्मसमाभ्यां समर्थार्थ नाम एकोनविश्वेषकामितः। यथा विश्वेषकामितः श्रीविंऽ जीवनमयां जीवनमयां नामाभास्यां जीवनाभास्यां। नामाभास्यां नामाभास्यां नामाभास्यां नामाभास्यां। जीवनाभास्यां जीवनाभास्यां जीवनाभास्यां।

विश्वेषकामितः सदाति। श्रीविंऽ श्रुतोऽस्य श्रीविंऽ श्रुतोऽस्य जीवनाभास्यां जीवनाभास्यां। नामाभास्यां नामाभास्यां नामाभास्यां।

चात्मार्थार्थम् प्रकर्षये। संघात्मसमाभमी॥ ६॥

इति संघात्मसमाभ्यां नामाभास्यां नामाभास्यां नामाभास्यां।

समाप्त द्विप्रमावकोरिता॥
पाण्डित कुलपति:
श्री जीरानंदविद्यासागर बि. ए.

JIRANANDA VIDYASAGARA, B. A
Superintendent, Free Sanskrit College, Calcutta.