BIDDHASHALABHANJIK. 
A DRAMA BY 
RAJASEKHARA KABI.

EDITED WITH A COMMENTARY BY 
PANDIT JIBANANDA VIDYASAGARA B. A. 
Superintendent Free Sanskrit College Calcutta.

विद्धशळबधन्तिका। 
नाटिका 
श्री राजशेखर कविविरचिता 
वि, ए, दच्चाष्ट्रिया 
श्री जीवानन्द विद्यासागरभारतचार्येंश 
विरचितव्याख्यासंपन्न 

CALCUTTA; 
PRINTED AT THE SARASWATI PRESS. 
1883

To be had from Pandit Jibananda Vidyasagara, B. A. 
Superintendent, Free Sanskrit College, Calcutta.
<table>
<thead>
<tr>
<th>एतानि सुद्रितानि संस्कारपुस्कारिणि ।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१ आयुद्ध आकर्षणमुः १० । २० सृष्टिर्विनानयंपुः ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२ धार्मिकायां । २१ नामिनीविवाह बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>३ महानथोम सहानिधिः । २२ नित्रोपखेस बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>४ विद्वानावैधी कर्मचक्षुखिता । २३ भाषापरिक दृष्टावकोपसेषित ।</td>
</tr>
<tr>
<td>५ विद्वानविनोदश (वेदवन) । २४ बुज्जवानस्रवाय ।</td>
</tr>
<tr>
<td>६ नुङ्गांगक्षादिप्रेरित (वञ्जानेरः) । २५ दमकुब्जरचित बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>७ मयावाचार भूत्वि । २६ परिवारिकेसु गुरु ।</td>
</tr>
<tr>
<td>८ मन्त्रधारम् । २७ कविकाँतमृत सः धारापादः ।</td>
</tr>
<tr>
<td>९ महाज्ञानीरी (वञ्जानेरः) । २८ ज्ञानदेव (बेदवन) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१० कन्दोम्पिरी तथा इत्याराकर बदोक । २९ अष्टाधिकृत बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>११ मेशोपार नाटक बदोक । ३० सेतिनीकोष ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१२ दुहारालाल नाटक बदोक । ३१ पशु तत्त्वम ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१३ रतनारणी नाटका बदोक । ३२ विहीरलल्लोपी (चवम्) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१४ विचारविनोदितिनाथ बदोक । ३३ भा रंचमू ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१५ वगनाथ विविधयुक्त बदोक । ३४ तवारुप ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१६ महाविद्याचरितनाथक । ३५ पचजराजसेव नृत्तक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१७ विद्वानस्मीकृतगृहाविवेक । ३६ विज्ञानचार्य ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१८ देवप्रकाशम्बाल्परार । ३७ वायुमयर (सम्प्रव) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>१९ वेदार्थकारभवस्मार । ३८ विद्वानस्मीकृत बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२० वीर्यार्थ । ३९ विज्ञानसन्तीर्यक (बदोक) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२१ विद्वानालब्ध बदोक (साप) । ४० विद्वानालब्ध बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२२ विद्वानभीमी सहीक । ४१ वृक्षनिर्धार भाष्य ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२३ कुमारकर्मभव पूर्वखात्त बदोक । ४२ भाष्याचार्य ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२४ कुमारशब्दस टिप्पखात्त । ४३ वांकुवर्य (आम्बर्चित) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२५ अखंडवत्पायविनोधमू । ४४ रत्नावलिक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२६ वाचस्यामु (अष्टद्भिषाण) ४५ । ४५ नन्दकेश बदोक ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२७ नारदारोश सहीक । ४६ वैष्णवविषय ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२८ रामायणसिन । ४७ अखंडवत्पायफ्रायमू ।</td>
</tr>
<tr>
<td>२९ अमरभियानिनाविनसा । ४८ बाणपथका (बदोक श्राप) ।</td>
</tr>
<tr>
<td>३० तैलिंगिक । ४९ अण्डाधिकृत शुल्क ।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ANDIT JIVANANDA VIDYASAGARA B. A.
SUPERINTENDENT FREE SANSKRIT COLLEGE CALCUTTA.
यतानि सुद्रितानि संख्यतमुखानि।
विद्धशालमञ्जिका।

नाटिका

महाकविविषोराजशेखरविरचिता

वि, प, शयाभिधैरण
शोभीवान्द विधासागरभद्राचविषेष
विशिष्टव्याख्या दृष्टा

दितीयसंस्करणः

कलिकाता-राजधान्याम्

सरस्तीयनले सुभृता।

इं. १८६२
প্রকাশক—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি, এ,
২নং রমানাথ মজুমদারের হাট।
প্রিয়তার—শ্রীকের্তমোহন মুখোপাধ্যায়
নং ২০ ঝামাপুকুর লেন।
विद्धशाललभित्तिका।

प्रथमोऽस्त्रः।

कुलदुर्गचलानां कैलिकीचापदाने
परमदुर्गमनानी रोहिष्योऽवलम्बनः।
अपि कुमुदप्रगटज्ञानेववर्णम् जेताः
जग्नति जुरसलीनं नाटिकाः सूचव्याः। ॥ १ ॥

अपि च।

द्रष्टा दृश्यन्ति मनसिनं जीवायति हम्येव याः।
विनिपावस्य जनविनिः चुवे वामशोचनः। ॥ २ ॥

(१) नमस्ते। ब्राह्मणसूतिसुधारकः पञ्चमः पञ्चापरः।
रन्धरां दुर्गां वामशोचनां नायिकां नारदां।
ज्ञात अज्ञात ज्ञान अज्ञान ज्ञानां ज्ञानां ज्ञानां।
तत्र द्रष्टां दुर्गां नारदां नायिकां अविनिः निः।

(२) वा वामशोचनः। दुर्गाः कृतिवफलानां वा नारीं ।

229909
(क) (समावाह)
गौकसाह्य नियोजितागढ़ना सप्ताह चढीळः
कद्दूघाय विषाय वीर्यमहतः पाँच सतीनु विभूती।
भुआृंभूतर्गाय गोवजरती-निरहुङ्गसन्द्धारा
रचालितसारा विषायसमधी मीता च भोता च वः ||३३॥
(ख) नायकली सूतिधार।—(निपथ्याभिसुखसमवलोक्य) (ग) न

मनोऽन दार्शन आशीर्वदन्त मन्त्रिभिः कांस्य हमा। एव मनवेदिय च तु धृत्यने
मनकर्षयति भावः बोधिविष्णु, व्यतः विधर्माध्याय विश्वाः विश्वासः विश्वासः
धारण्युथा दार्शन सद्दृष्ट कारयोः। चोरोऽहन। सुरेश लाृति। पथासाहवः
हस्तः युक्ताभिः जने पथासाहवांतः कार्यसाथि तारभावः

(क) सुपारिधाय भाषाज्ञानं अवस्थितानं विषाय प्रदाहः।

(ख) बोधिविष्णु सुलभ वर्ण्यते। भसुः प्रेमकन्या
- गौकसाह्य तदावखायीयाम तुधुमानान्ते दखः। नियोजितां धर्मं
वधर्मः। अर्जुनां तथा वृद्धोऽः। चरिताम अखायियाय पञ्चगाय
तद्विषायानासंबधिः। व्रजः गौकसाहवः तथा तारशोः, कद्दूघाय विषाय
कञ्जुकाय तद्विषायानासंबधिः। वीर्यमहतः अविश्वासः सतीनु
यो विभूती दुःखाना त्या भूतानासः तद्विषायानासंबधिः। गोवजरती
कृष्णतिरः निरहुङ्गसन्द्धारं दुःखाना विषैत्यानुभावार्थिः भावः। यथा
दार्शन विषायवध निरहुङ्गसन्द्धारं दुःखाना विषैत्यानुभावार्थिः भावः। यथा
नायकली सूतिधार।—(निपथ्याभिसुखसमवलोक्य) (ग) न

(ख) बाल्वने दृष्टये दृष्टये दृष्टये दृष्टये दृष्टये दृष्टये दृष्टये।
जानैं का पुनर्व श्रीयुवराजदेवस्क परिषदाप्राप्ता?
नेपाली गोविते—
कुन्दरदार्जे विसम्बरम्यरसाए वि चन्द्रीप्रायी।
पशुभण्डः कृपालम्बका चारायभिप्रायी।
तार्की मध्यका विशिष्टप्रिये विष्ट चारपुस्तकदिखिन तत्रेकृष्ट चन्द्रपुस्तकदिखिन उचित चौदहलिखिन॥

(4) कन्तवताया विशेषाकरणान्वया अधिक चन्द्रीप्राय।
प्रकाशनमहादेशे भवरम्यकर्णायभिमणाय।

(5) तार्की मध्यका विशिष्ट प्रिये विष्ट चारपुस्तकदिखिन उचित चौदहलिखिन॥

(6) न जानैं दृष्ट्य चन्द्रीप्राय श्रीयुवराजदेवस्क परिषदाप्राप्ता सुस्थापस्या। का भवाय। विबाहारपालीकेय स स्वाधीन न जानैं न लेखि।

(7) गुणुपन्तताया दृष्ट्य। चन्द्रीप्राये भाषाय विष्ट्य विष्ट प्रिये विलोकतो न महरस्य। चन्द्रपुस्तकया प्रस्तुत एव रस्य। रागो वया तार्की धारणे। गुणुपन्तताया। प्रधाननमोहारोणयो दृष्ट्य दृष्ट्य प्रस्तुत एव। सिहर तथा ज्ञानाय भावनाय निर्देशने वा सातरभाव। सन्तवान तत्त्वाते। तत्त्वास्थे निरूपितािकृतिकर्रेकलिखिन: येवराज दिशिलाभकामवशाय।

(8) चारान्भ प्रस्तुत एव रस्ये सन्तवान तत्त्वाते प्रस्तुत चारान्भ निरूपितािकृतिकर्रेकलिखिन:
ধৃঢ়হিকিনা কবরাজশেখরেন মিত্রচিত্য বিধাশাল-মল্লিকা নাম (২) নাটিকায় (৩) যদুপ্রকীর্তি গীতেতে

ধৃঢ়হিকিনা: বাদামিগোল ভাবে নবরত্ন প্রাপ্তবয়স্ক। মুনোল মস্তক দীপনিত মাসিক সত্ত্বা হলে শান্তিভাবে। পরিপ্রেক্ষিত শাফাতিকৃত সুমতি তাঁ। অনেক ও বননাঙ্গনের কোঁচকে আলো কাশ্মুপাদাতির নাতকনিধিরা রচিত:। অল এ মিলামিলামেল পথে রচাওয়ালাদেরনের দোনাটামানাও অপারামানিদাইয়াহার, অল অারবিন্দ কাদেকান্ধু কিছুই চেতিত বলিতে পারবে।

(৩) ওয়ায়েথার অবানিধিকের বো মেমল নিশ্চিত ধরণে আনায়া আমর পরিচালিত তস্তো ওয়ায়েথারত্বত। মিলামিলামেল মিলামেল যা বামেন্দ্রজন দুর্গাধিক। চেয়ে নাম বামনাঙ্গনায় নাটিকা সংখ্যা শাফাতিকৃত মানিয়ে দেখা। বামনাঙ্গনের বিভিন্ন সংখ্যাত দেখা। নাচুনিরেন্দ্রনীল কল্পনাও কথায় কথায় নিয়ে পুরাতন সম্প্রদায়ক্ষেত্রাধিকারপ্রাপ্তিতে রয়েছে।

(২) নাটিকায় অস্ত্র বক্ষ—দীনবিধাতাসন্তোষ নারীপরিপ্রেক্ষায় অস্ত্র পরিপ্রেক্ষায় সব সুলভ। জগৎবিন্দু পরিপ্রেক্ষায় কন্যা নাটিকা অপারামানায়:। এবং স্কুলের বেস্ট নতুন নতুন শাখার। তত: দ্বার দৈনিক বিন্দু দৈনিক বিন্দু। দৈনিক বিন্দুর রাশিক নিঃশর্ত দুর্গাধিক। অল অ্যাপ্লিন রাশিক নিঃশর্ত দুর্গাধিক। অল:পরস্পরে রাশি: দৈনিক বিন্দু। অল:পরস্পরে কথা কথা কথা নির্যাতন বিধাতায় সুবিধায়। সুবিধায় স্বর্ণ স্বর্ণ মুখসংখ্যাত দুর্গাধিক। এর মধ্যে স্বীকার প্রায় নিঃশর্ত: দুর্গাধিক দুর্গাধিক।

(১) প্রথ্যায়ন্তে—ধৃঢ়হিকিনা কবরাজশেখরেন নারীপরিপ্রেক্ষায় ধৃঢ়হিকিনা কবরাজশেখরেন নারীপরিপ্রেক্ষায় ধৃঢ়হিকিনা কবরাজশেখরেন নারীপরিপ্রেক্ষায়
(विभाष) तत्तथानि तदनिभये श्रीवृजेश्वरदेववर्ष परिपदाः। तदद्वर्ष विभाष्यः भायुषणवर्षः प्रतीकाः।
कहः गुणेविपरिवर्तिताःवनाभोक्तायाः।

c) सरस्वतीः सत्याकाः सम्बन्धः।

(च) चाराचे—सची सोमदस! जिमान? तदनालकजस्य भः प्रशस्तस्य गुणगणः। किमित्ते न वशिते?

तत्राच, सुनु—
क्रिमिपरमपरः परिपकार- असननिविग्नितायुक्तसुचा।

रघुकुलतिलकी महेन्द्रपालः।
सकलकलानिलयः स यस्स ग्रंथः। || ॥ ॥

(b) मूर्तिकाः नेपतारपरिप्रभः।

(क) काव्याय—क व्रजेश्वरिनिवादि विषापां प्रतीति बतूः।

(क) अशासनजातः तदाजः प्रभुः। प्रवृत्त।

(क) जिमिति। वरवर्जन्यः पुष्यकिमधवानाः सबान्त विद्याति।

निषयः आश्रयः महेन्द्रकः तदाजः पवित्रणाम पादः। अधिष्ठितः यद्य महेन्द्रकः देवराजः पादः। वरालोकानां अभिप्रायवर्जयाः।

(क) अशासनजातः तदाजः प्रभुः। प्रवृत्त।

(क) परिपकारार्पणं निलवे। परिपकारार्पणं निलवे।
विश्वासालभिन्नका।

पारस्य च (ि) गोष्ठीगरिनटस्य कषणासंहस्तरस्तुर्भः स्वाभि:।
पारस्य श्रीसास्तान्तः रचयितूं वाचः सतां संक्ता:\
अन्यत्रं परमास्वामुचवायं लक्ष्यं रस्सोत्तसः।
भोजं सादू फलं च जीविततारोणिवादः ते कौस्तकः
तदु भवतः। मण्ड—राजशेखरकै: सुकीं: चुधखस्यिनी:॥

( निष्कट्सः। ि)

इति प्रस्तावना (ि)।

अन्तः बिस्मु नकलपेभ्या तथा काथा सुविदितिश्च भावः।
पजीता—याहयमुः, अकृत्त न बुजरेपतो बक्षारो युजसन तः सोरः कि सः
शकुलि वनचक्ष्याः।।

( अः ) गोष्ठीगरिनटस्य कषणमयस्य कणासःकर्तस्यः। कामचिन्दः
गदाघङ्ग दिनां भाष:। वन्नरानि वनमानसंपद्यायांश्च
शांल।।

( ७ ) पादश्च। के भवतः। अदृश्ये तस्मान कणांभरसः
र्यथाबलम् रक्षासां आन्तङ्कर्ष्यव अवनम् अहमदनुः
अन्तङ्कर्ष्यव बलन हात चादरं शेलितां भावः। नचारा घुट्यांवतः पशुताः:
अभोधर्मजः वाचः। रक्षितः वधः निश्चयः। परन्नमाः भर्तातो युजस्य
शालसु अवनमुः। कामासः रक्षोत्तसः। आन्तङ्ग्रुष्यः अविन्दो अंशाः
कामासः रक्षासः। आन्तङ्कर्ष्यव अविन्दो पशुः
कामासः रक्षासः। आन्तङ्कर्ष्यव अविन्दो पशुः। ( विन बलः ) जीविततारोऽजीवितकः
हर्षशु खाद्यसः फलोऽभी बोधृः कौस्तक अभिषारोपितः
तदा
राजशेखरकै: सुधास्यिनीः। खुदारस्यिनीः। खुदारस्यिनीः।
खुदारस्यिनीः।

( र ) प्रस्तावाते छंदते जन्माभिनंदिते प्रस्तावना। तदृजः

नदै नित्यसः स्वर्गीयम दातिकस्विकः। वा वा वा।
कामार्गार्थासः वाहिताः। संस्कारं बलं कृपते।

विषयाकृति:। खाद्यमैत्रि:। प्रस्तुताणुपितिविविषियः।

झालसां नाम तदृजः। स्वाभि: प्रज्ञानाः चेति।
प्रथमीत्तमः
(ततः प्रविष्टं वर्दः)

सचिदानंदनः सब्रह्मण्यः चह्वः प्रकाशः
सतर्कगणितपरिवर्तितं तदुत्तमः
श्रीयः प्रदुःश्च विपदी रुपिष्ठि
शरीरसि चूरं मलिनं प्रभावैत्ति
संख्यार्थीवेचनं परं पुनीते
शुष्का हि बुद्धि किल काृमचेनुः ॥ ८ ॥

(७) तदिद्धा चाल्वरोहरितेषु परसुपलयते । तथाहि—
लाभेद्वर्षस्या नरप्रतिविद्यकः कल्पिता तेन पुनः
निषुरुष्टिनेृपत्तु: काहिततमो पथा मलिनसुखं चारं
कामं पुरुषवल्लभं भूतै यह महाराजसद्येनार्थं
तेनायािनावितासी निरुपयि द्युर्धतं साष्य बाहुक्षचुं ॥८७॥

(७) मनविवस्त्रिणं प्रकाशः मुक्तिक्षणोऽनेन भोधबत्तिः
कामेति: सामिर्भिर्पूषसेर्व: । पुष्पं क्षुद्रं क्राकचय: ।
वर्णकलायित्तिंिकं सुर्योदेशीयानितिरसञ्चालिताः
पाते तदोपायं चात्रं देहं चषुष्कं ।

(८) बृंजः शिकुप्तः । बृंजः तत्रधायनपदावकेशाः
नरसाधोः राजाः पञ्चमं च काम चावोधादित गृहं सुमहान:,
बृंजः च चन्द्रायाविष्टम् । निषुरुष्टिनेृपत्तु: तेन च ईती एवः
शुष्कुष्ठ: चावो द्वे च: कल्पिता प्रभाविताः गसा नाप्ते: मलिनः
कामं पुरुषवल्लभं भूतै यह महाराजसद्येनार्थं
तेनायािनावितासा निरुपयि द्युर्धतं साष्य बाहुक्षचुं ॥८८॥

Digitized by Google
बिहालमव्विाळका।

ताकायी—चार्ये! चारायस्य विषमाय?। (२) चन्द्रीः सहस्तपरिवारस्य महाराजस्य दिन तीर्थ विषा विसूरदिति (१)। मा मेवम्। चन्द्र कििशन बीजस्य, तत्त्कार्यसिद्धावारिखविषूर्ति।

नेषथे पसूसुधुपदिबुङ्गस्य सुपमार्थं देवस्य। संपर्दे खु (२)।

(१) कस पुरिकाब्रह्मपरिवारस्य महाराजाः फकिता तदात बिना विषा चत्तित स्तुव।

(२) प्रयूःकाक्षकः तदुक्तं सुपमार्थं देवस्य। षाभारं नमुन—

अग्रन दैवसाध्ये:। पण्डया दैः पद्मः ते युथायोऽगि पण्डया:। ते युथायोऽगि पण्डयाः साध्ये युथायोऽगि।। तदेक ज्ञानं अरुः सस्य निषपिन्छ अनुभवं ग्रज्ञ तथा दृष्टं तेन प्रचिन्हन केरःबाहिष्टिन्द्रिणि।

(४) परिकाब्रह्मपरिवारस्य महाराजाः फकिता तदात बिना विषा चत्तित स्तुवः। षाभारं दैवसाध्ये।
প্রথমোধিত:

বাণী জান ন খাসিংসি সাতিষ্ঠকর্ষণে বিশ্বারিষা
সহারা যে প্রচন্দ বি চির জানু দুই দৃশ্য ধরিতাং
প্রশুষার্ধে দোষেশন ললাসা মোর্গু প্রেম সাসারণে।
প্রেমচূর্ণপ্রহরাঙ্গণে তপস্তি তা সংশয়ম ১০ ॥

পুনস্তৈব। মহো বেদিবিদ্যাভ্রাণি সতি বিশিষ্ঠঃ
মহারায়বাসঘরপরেতনিনাসী মহামহলৌকী তুলনী
ভূষণি কীবি সং কালো বিবৃহত্ত বিজ্ঞাহরসাদনে।
তার কী সী (ঝ) প্রামাণ্যায়ালিং যঃ গায়ত্রি সী। তন্ত্রেত।

(১০) শান্তি বাণী ন অখিলত। শাস্ত্রোতৰশয় বিশ্বারিষা,
কৃষ্ণার খে প্রচন্দ প্রচন্দ চির বাণী স্বত: কৃষ্ণার:।
প্রশুষার্ধে দোষেশন ললাসা মোর্গু প্রেম সাসারণ।
প্রেমচূর্ণপ্রহরাঙ্গণে তপস্তি তা সংশয়ম ১০ ॥
অরো বেদিবিদ্যাভ্রাণি ! বিদ্যাভিষিক্তরায়ান্তরায়ান্তরা
নিনাসী মহামহলৌকী তুলনী কীবি সং কালো বিবৃহত্ত
বিজ্ঞাহরসাদনে। তার কী সী প্রামাণ্যায়ী সী গায়ত্রি।

(১০) শান্তি। শাস্ত্রোতত্ত্বান্তরায় এলারত্ত শুদ্ধ
প্রেম সাতিষ্ঠকর্ষণে প্রশুষার্ধ প্রশুষার্ধনামে। কৃষ্ণার বিষাণঃ কৃষ্ণার: তুলনী
প্রশুষার্ধ প্রশুষার্ধ প্রামাণ্যায়ী সী গায়ত্রি।
প্রামাণ্যায়ী সী গায়ত্রি।

(ঝ) প্রামাণ্যে বাণী যাহার প্রামাণ্য লাগাসবরহ রাজ্যের
সোঁচিবিষিক্ত বাণী।

Digitized by Google
विद्यालम्बिकां

जयजयीजयिनीसुज्ञक! सुङ्गभात्तं भवतः। सम्प्रतिव्र्दः
द्विस्वचरित्रीमोहिनीमोहरक्षणादायं। धियं तारकी-
चय्येत्त्यापांसमांलवेन वपुषा मतांशकरोक्षनां।
यातोस्तांचलयुगलसुपरसमर्पण्यं च ध्विविष्ट्रमां।
प्राची बालबिल्लोवनौसां जाता च पारं उधुप। ११
षपि च।
भिन्दान् चुन्दरीशां प्रतिषु कविमयं क्षेरपराराजयेश्वी
वाचारान्द द्वार्यान: कविष्ठत्वु गुणं प्रातिम वस्त्रधान।
प्रतास्वस्त्वशुदीनाद: खण्डवति गगनं मांसल: पांसुत्तवा-
इश्यावशुदितानां नवरकरिभिः सुमवासीम्ब्धितने। १२ ॥

(११) धिन्नीर्तिर पुराषाय च वीन्द्रकर्मणि डूबां
काव्येव कायम कानिर्यं ताहां: दिखं तारके: नानाते: निजतः।
प्राचीनं पाणी बश्चरून बस्य आकाशुक्ष्म वपुष शरीरवं तेन
चिप्प्यं: खात एव मसा: शकराणां कक्षमा: रसक्षो धाबानीर्ति
प्राकृत्यमस गत्या मधुयं बतुः कल्लं पटं तं दिशं: कृष्णं: एकं
प्राची ताहां: नानां: बश्चरून बस्य अरापरं तिष्ठिनं वाहति।
तथा प्राची उधुपे दिक्क बालबिल्लो वदं बोधमग्नं वनां
कालां पालित्या जाता। माधू वार्कीर्ष्यं हंसतः।

(१२) भिन्दान नृत्यः। प्राची प्रातस्कु: प्रति: बाशीन: तह्यानाद:।
वादिलक्षिणम् चुन्दरीशां प्रतियुहं सं ग्रामविभिन्न: भिन्दान: नागवृतं,
चयं पदार्थं वाचारान्द द्वारान: तानुं बाचारानुं कविष्ठतः। कवि
विष्ठत्वान्त: कविष्ठं प्रातिम प्रतिभं ज्ञानं हुष्यं भावं विश्वान:।
जन्मवनसु तनानी: प्रस्ताविशुद्धितान्नतितिः भाव:। तथा बाचारानु बाचारानु वांपुशा
तस्मातो प्रविश्वानु विन्यवनां नारायणरिषिः राजस्विनां प्रज्ञः।
হরদাসঃ। মহালীব প্রভাত প্রবৃতি দৈব দ্রতি মন্ত্র
মন্ত্রপ্রভাত এবং। বস্তঃ—
কাব্যম: কারিতে তন্ম জলিম স্পৃহেত তবে।
সুশিরসাঙ্কোচারে ৫ । ধূপরঘাসামন্দিত ম। ১২।
তদ্যময় সুশিরসাঙ্কোচারে বাসগঠন নিমিত্তব্যতান
তথ্যবিধান চ রহনতাঃ ১) চতুর্দিকাং করিক্ষ শিখবতাম
মন্ত্রসমাধিত। হাপথিত মহাভাষাগার প্রতি যায় মাতি
( দ্রতি নিশ্চিতাঃ। )

d) দ্রতি বিস্তারকঃ (ত)।

(তত্ত্বে প্রতিভাতি রাজা সোসাহসো হারাবক্ষতি বিবৃষ্টক স)
রাজা। সাইসক্সমুখায় পঞ্চতি—

(১২) কাব্যমতি। তবে চন্দ্ররাত্রিয়া কাব্যম: যন্ত্রিতীয়
সুপল গ্রহ্যনা যুরুন সাঙ্কোচার সুশিরসাঙ্কোচার
সুশিরসাঙ্কোচারে বশ্যত চিত্তিস্বাঙ্কু চলিয়া কাব্যান
ন্ত্রিত নিম্মিদেীতু। প্রয়োজনে

d) কু স্বামী প্রতিভাতি সোসাহসো গামান। নিষ্কান্তে।
(ত) বিস্তারকঃ ইতস্তু অশান্তাঃ অর্থাত্রাং নিষ্কান্তে।
(১২) স্বামী বিস্তার কাৰ্য্য কামানের বিষয়ে ধরুল ন্যায়।
विषमासमज्ञकः

तदकं वदि, तुद्रिता ग्रहिता, छा हैम! सा चेदु चुरि', तत्रसुधिरि, हारितं कुवलये, सत्वेन्त्र संति, का सुधा!।

धिकन्तरिष्ठ, सूर्वी च यदि ति, जिं वा बाधू ब्रुमही।

यतू सत्य पुनश्चतवसुविरसः सर्गानांमि वेधसः। १४।।

विटुपकः। (उपस्लू) सोदूधि वद्वसुधा भवं। (१)

(१) स्त्रीका विषमासमज्ञकः

(११) तद्कावरित। तद। वच्छं चेतु अस्तीति शेषः वर्म चुर्वस्यायः। कानाबिरु नारिकारा द्रति बांधमुः। तदा ग्रहिता

वन्दुर्वस्मिनी प्राणी चुर्विता अरभिता न कोपित पल्लुः। चातुर्या

कोरं केदिता भाषः।। वा बुढः। कृतिकेतु, चेतु काहुः। का

गोष्टियोऽथ अवतीलिष्ठः श्रुत:। चोरकाष्ठोंकेतुः।। कात्यायनां

प्रमाणित सुर्वितित भाषः।। ततुष्टुः। नयन बदि निष्ठीति शेषः। तदा शुभाये। नरोदमवेषः। अर्जित पराजित नैवौऽः

वश्वानि न कोपित सुसन्नितित भाषः।। ततुष्टां बहुकृतित चेतु। चुर्वा

फलकं या?।। न वेदार्थार्थित द्रति भाषः।। तां च ते स्रूवेच्छा

श्रुतः। तदा फन्नवस्तुः मर्मारायनं धिक्स्नितः।। मोहविष्णुः।। धिक्स्नितः

निश्चित्वेन निश्चित्वोपविकस्यः।। वृद्ध चाबिष्य किं सूह पहे कथाम:ः। वेदास्तः। मध्यः। नारायणः। कृदन्तिविष्ठः। नुक्सानतवसुविरसः। नुक्सानोऽय पुनः। वनः। करार्यं न कृदन्तिविष्ठ

हुति भाषः।। द्रति बल। तदुँ बृहस्पति।। उनुपकारादिनिकमः द्रति का माधः।।

यृद्धी व्यक्तिरिव तुः।। अन्न प्रातिहोपावानां। कृदन्तिविष्ठानि

न्यायां प्रतिपृथ्वीवधशाहः।। तदुः।। प्रातिहोपावानाभद्योपीवशः

कुकुरः। कृदन्तिविष्ठानि ग्रहिताः।।

Digitized by Google
राजा। तत्तेव पाठति।

विद्वेषकः। हि हि हि भो।! (घ) भएवुजित्व रामावदिकान्
पद्वाबिधि पिन्धवश्वकृः (१)।

राजा। तत्तेव।

विद्वेषकः। चहो से (ढ) पिन्धवभिक्षेयो ततथ। या खु
एँ। विविध भोजु शस्वभिषं। षडू चयोद्धरो।
सहस्रावेंटगांठो वि रससंभा मुच्छर। (पुरत: खिला )
(घ) परिशासुपीविष्ठ विन्ध दाबिजमां फूजःमुहुम्बड़ू
बठाप्सू मे हिंङ्खे कोळोक्लैन तता अधावस्पूमायकसंवती
कालरस्ती ग संभाविदु में पिन्धवश्वक। (२)।

(१) आचो अचो अपूर्व त्व ग्रामातिकः पद्वाबिधि: पिन्धव-
श्वक।

(२) आचो अचो पुटवारिषिणं ति खसीलदभः। भमव अत्तत-
भिमये। न खेतु अपोलिं: बस्कारहकवालिर रसवायं छुःत।
परिशासुपीविष्ठ दाबिजमां फूजःमुहुम्बड़ू व तत्तर्ये 
सुडवां कोळोक्लैन तद्भवा। इत्समाशः। बाबा रंकोऽन वस्सःवादम् 
तत्र निरवम्यः।

(घ) अपूर्वः पद्वाबिधि:। प्रभाते नेदातिपातेऽन निलवाली
राष्ट्रावदेशाः अपूर्वेष्वरपिभि भावः।

(घ) परिविविष्ठ: - पुटवार अनराक्षः विशेषः महामः
समाधिका इति याबु। अत्ततिनि साधूविश्वासः। अपोलिं: 
अनिश्चितक रसेऽस। बस्कारः अन्याशः द्वेषः चतर्म:। बुध यव सव्यमः
वर्गांम तत्।

(घ) परिशासुपीविष्ठ दाबिजमाः फूजःमुहुम्बड़ू अत्ततिनिवेष्वरक
वत्तं दम्भयं एको रमाण्यलेखः। बचादस्य कब्जेस्वर वस्सःवादमः ।
विशालभविष्यका।

राजा। (तद्भिमुखमवलोक्य) यथे चाराधि! संक्षि!
क्षं न वाष्यायमि (न) सुइवचारितरहस्यं हि चेति: संक्षि-
भजनविलासारमिव लघुभवति।

विद्युषकः। श्रवहिरोत्तमः (१)।
राजा। जानि स्मरित्वहि समाय चुलकोत्सेवं पुरुस्ताद्भूतं
प्रत्यृपे परिश्रमक्षमारमिव व्योत्साहासऽपलं महः।
तस्यात्मनं नितिनिश्वीकरणश्रवण्यस्त्रभूमैरकः
हेत्या कायवकला बलात्स्वादवति सा मध्यां मध्याम्।

(१७) विद्युषकः। शुद्धृं कुः तुभ महिलाांलपि जाते जा
सा तरं नाथदाजससंविधा दुर्लभ कुवलधमाला शाम

(१७) अविहितोद्धेष।

स्मिन् वाक्यं हतं हस्तान्त्रं शाश्वायः: कबनु भाष्यम् रक्षो
रक्षाभाषोनेन स्मारायस्म।

(न) शुद्धृंसम्बारितरहस्यं फळूटि सम्बारितं राजसंति रचस्यं
श्रवण्यादिकाराव: वस्त्र तथाभूतं वाणोक्ताय: चिन्नाङ्गो भोजो वस्त्र ताणायिकाय।

(१७) जाने दृष्टं। सस्य भद्र महाये आरामविती संस्कारवारं परि-
वेषसंसाधक काव्य परिवर्षभास्मिव परिवेशां परिवर्षोऽर्गार्गंनवभर्तिक्ये
देखबन:।। च्योऽं वयस्मां नाध्यकायहं यथा महः। तस्म: तस्म अनि-
श्रुतिति येष: कायय अनिन्द्यतिवाज्यति: अवला नारी रूपम्, शा निवावि-
नांकारभिविक्षण: निमिन्तु श्रेष्ठं निर्मितः: नरस्त्रेकृष्ण प्रभा वः नामः
कः: सान्यं सदगायनं विपणित श्रेषः: समायं यथा तथा वचनाः
तत्तत्वे तत्त प्रकराः नूळीका अभवित: तथा तद्विक्रमं परिदेशं
रूपदी दृष्टी येष: अमृतं अपत्तु दिक्कल जाने देशायः।। बाहुः वर
दिक्को रूपदृशं इत्यं।
(२) जाव्यं तमासीं किं पि ब्राह्मणं चिमि तव एसो अवरा गंडः उवरि पिण्डेष्यो संवसी हुं तद्रोतदाः (१)।

राजा। तत्तवः।

आलिखितान्ति चेतः फलकालोपसविन्ध्यवत्तिकया।

वासं खारचिवारं विलोकं जातोऽपि तदन्तो। १६॥

पुनसः इक्केनिमऽविदिः पद्धति।

विदृष्टकः। तदोऽहुं (२)।

राजा। श्रुतं तपस्याचर्यं, गंडः यवं यवं, पिवं नयनायुतम।

हारिष्यं कर्मकत्रिविनिश्चितान्तिविकः पञ्चिकोपमाण्यिकः

सहः प्रसादसिकानां मम महिरद्या दत्तचक्षोत्स्वीः।

(२) चुङु छं तस्माः याहिकाविचारः यतो या सा तथा नरसञ्जयोः।

कोश्यः हंसः कुबलबालकः नाम यावसहां तिमिरासुधाम।

सार्वेयोऽयोः गएः खोपरि चित्रकः संहतः। छः तत्तः।

(१६) सतः।

(१६) आलिखितान्ति। ब्राह्मणं चेत एव दरवं तस्मा तस्मा

विनिवर्षति कया कल्याणं निर्दिताः। ब्राह्मणां चित्रितान्विच खारचिवारं

कर्मकत्रिविनिश्चितान्तिविकः। वासं खारचिवारं तस्मा लातौऽपि।

स्वाभाविकः। यत्रानु जातिः। यथा: प्रत्येकः हारदीनार्थः दितोपि,

राष्ट्रद्वारः तद्रोऽहुं तस्माः। भनवः वच्चाविनोः एव प्रकारस्य परिवर्जितः।

(१७) कारं दृष्टं। महिरद्या तथा मुखारुपमाण्योऽविद्या।
বিব্যাহারমুখ্যকা।

সীতাকাণ্ড কণ্ঠদেশের ভাংরিত হুঁচতাটারি নিমি মধ্যায়িকালে লয়লাম খল্লার ছুরাবতি কলুম্ব করুনামী মিনি প্রমাণগ্রন্থি। ১৭।

বিতৃষক। যথোপবিৎ (ফ) পক্ষিস্বরূপ বুজুক্তরজুলারয় মে মহারাজাজ্য ভিন্নন সহস্র সিমিয়ুদা ভিত্তি। (সরতসু) এই হ্রদি দাসিয়ে পুষ্প। সিমিয়ুদা লিয়ন। জানায় মহারাজাজ্য পি বিব্যাহ কাদু। (প্রকাশমু তদো তহি) (১)।

(১) দ্রুতর মুজায় মে মহারাজাজ্য ভিন্নেন ধতর কমে বাহু। এই করণ দ্বারা পুষ্প। সাবে নৃলায়ন! আয়ন মত জাতীয় সাপিক বিব্যাহ কাদু। তস্তত ও।

আয় যথেষ্ট পদ্ম, দেয় নৃবতীয়া বিথিতান্তের পুষ্প। নির্মিতা বিথিত। যা নামঃ বাষে সুকাসনী পঞ্চাঙ্গ সমাহীনগ্রাহস্রী আলিমারীনাথনাথর। স্তিতাসামন পশিতলি দৃষ্টি। চন্দ্রজ্যোতির নূর্ইয়ে তাবয় তথা যজ্ঞ আরাধনা করুনী ধরুন। কুলু সমাহীন প্রমাণ: কুকুর্ম দিয় কুচবাণ্ড আয়িত গোতব পুরুষ। ক্ষতরাজ কোলক্ষণ প্রাপ্ত: ঘাট কৃষ্ণবাজি দিনি বিধায় বিমিয়।

(ফ) পরিশ্রম দলে প্রকাশ যুগলারাজপ্রকাশ চন্দ্র এক পালা ভাবিবা: এই নামী মহারাজ সম্মত স্বাধীন চেষ্টানারাজপ্রকাশ পুরুষ ব্যবহার পাশ্চাত্য স্বতন্ত্র মূল তথা সংশয়। এবং নিয়ন্ত্রণযুক্ত মহারাজ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রন কদাচি জাগাতী তত্তাতন নিয়ন্ত্রণ কদাচি। ভাষ্যের আয়ীমুদ্ধষ্টতা দৃষ্টি। (বিভাষ নিজের দৃষ্টি আনায় অগ্রসারিতিবে।)
राजा। तत्त्व—
कथय किमिभ बाले। का लमितुखपरसां भूतिति किल दुःखलस्यां भावयामि।
अगमद्रश निकेतात् काव्यसी सारयनली
नवकुवलयमाला मांसलेदृष्टिपाते। \(१८\)॥

विद्वानः। अघ व एकपालकगद्राय देवीए किं प्रविष्टव यृ(४)
राजा। दत्तानारी तरलचार्यातानितम्भा
संब्रह्मसुलखस्वस्तारुक्तितततात्री।
देवी अपास्य ग्राहन धतमानतमन्त्र-
स्तु:पुरान्तु गतवती सह सौविक्षः। \(१८\)॥

(१) अघ एकपालकगद्राय देवी किन प्रतिपदाृष्टु?

(१८) कषयेन। देव बाले। दुःखाल्लू खाने संक्रिम कथय
आमतेकति गेषः। का लमितुखपरसां कालाति तत्त्वन दुःखे
भावयामि। अघ अघ्यो नवकुवलयमालाः
नवकुवलयमालाः नवस्य क्षणेशाः। देवीपाते। भारत्ती अपास्याि भानित
श्रेष्ठ प्रविष्टव स्वस्वातान्तर कारी। अगमद्रश।
भाषानितत्तम्।

(२) एकपालकगद्राय एकपालकगद्राय। प्रतिपदाृष्टु गतमसु।

(१८) अनुकृत। अघ फानानी अनुकृतां तरकः। चन्दकः। क्रम: कार:
यह यह नित्तमहे वस्त्रः तदोषा धनाष्ट्रने यस्य कमलवाया
अरुके सुखस्य रूपः। चो वेगः। चापल्लस तेस तरिततः निमलणी
तन्त्र कर्तरुः वस्त्रः। तदान्तरी कथय एव घटः। मान यह तन्तु। दुःखः यथा
तथाभूता सामाजिक्याः। यस्य अपास्य विज्ञाय बोधव्यः। कण्ठादसी
श्रोतिरुः। कण्ठु किन्तु दलमरः। एकु न्तु। गतवती। भाषानितत्तमः
कारी।
প্রিয়বাদবিশ্বাসকা।

বিদ্যুষকঃ। (ম) যাহো! তে নাগর্ত্য জ্ঞ তখন পুরস্রো ভবিষ্য শাস্ত্রোদ্দেশ বোধিন্ত বা চং পঞ্চান্তরক্রমে আবিষ্কারকালী বোলেনাথলীয় বিদ্যুষক। (১)

রাজা। (সহরেরায়তম) (ম) তদ্ধুধার্য তথ্যের দাবীতা ধারণগুলি না পারিত বিশেষ যুক্ত শব্দসূচনা।

বিদ্যুষকঃ। স্বতন্ত্র তথা কিছু দ্রুত স্নাত্তি উদ্বিগ্ন পরে স্নাত্তি নি। (২)

রাজা। (সহরেরায়তম) (ম) ভগবান্ত! সমস্তপ্রতি নন্দনা! গন্ধ বিচ্ছাদন চিরম।

(১) যাহো! তে নাগর্ত্য জ্ঞ তখন পুরস্রো ভবিষ্য নাচনীয়া? বর্তনী বা কিছু প্রত্যাশকাকে আবিষ্কারকালী মৌলোষ-পরিচ্ছল নির্দ্দীক্ষন?

(২) গল্প, ব্যবহার ভাষায়—'নেত রোগ সৃষ্টি চর্চিত: পরিচ্ছল বিচ্ছিন্ন: হস্ত।

(ম) যাহো! তে নাগর্ত্য তথ নাগর্ত্য প্রশাসিতা নেদবলব-মধ্যতাত্ত্ব আবহোপি। লতা। প্রস্তরো ভবিষ্য কিন্তু ফলস্কৃতো ন অনুচিত। নেদবলব। কা ভাষায় চতুর্থ পরিভাষণ তথ বিদিতবাদ ভাষ। 

প্রস্তাবকে প্রস্তাবণ: ধর; কিছু: প্রত্যাশ চলাস তাহেন।

(ম) তদ্ধুধার্য তথ্যের দাবীতা তাহো: প্রত্যাশ: তদ্ধুধার্য বিশ্বাস তথ্যের অধিক তথ্যের কন্ঠ: চতুর্থ আনন্দ তত্ত্ব চতুর্থ অধিক।

(ম) ভঙ্গন্ত বহুক্ষীপিত। অমৃতিষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রতি- ১ তথ্যকায় প্রায়।

Digitized by Google
क पात्था च्योट्याच्यांतुपुननेव बांधणे । नृसंगालीतत्तुथः सिजवरचणा कुंज भवतु ।
क्रोधपारी भ्रूणी वतं वकुलदारां परिमल:
कच्चे खन्ने साचात खुवलयद्यं काव्ययतु तामु ॥ २० ॥
( खृतिमभिनीय द्रव्यदीर्मामवलोकः च )
खन्ने किमुणे किसु संविदिष्यं च साचाजः ।
तानां किमुणेदुभयामामकमन्यदेव ।
यद्युक्तते न खलु सा तरलायंताची
काव्यद्रव्यदीर्मामरिहित चेष्व छारः ॥ २१ ॥

( २० ) कोणे ॥ वाणी: पिपाषुमि: कांच्छे भूषणवें कामभिने बसता । ताहेंता धः सर्वं सुभाषितवर्ष: ज्योद्धा चर्येर्मा का करणे पात्या । न कुलापि पावः गक्षा इत्यय: । कुल का खन्ने। कृतलम्बें: पिपाषुवर्षा कामभिने भवतु न कुलापिष्कर्ष: । बुधवर्गां केशरसारसारम्मा अंशर: अभियो: परिमल: बौरंखं का वा नेव: परिश्रेणुं गक्षा: । वतेति खोडणसममयस्मृतं । समर कुबर्तय वर्षा साताकां कामभिने कल्पितं गक्षोद न धारम्मवर्ष: । तद्विनां ज्योद्धापारम्बिः सधारण्यां गक्षस्यां वर्षागुर्जरकहलोकः । वर्षान्त: सुभाषितवर्षां परिवर्तितरिपक्रिष्ठः दया कामभिनावा वाणः । सत्यार्थसन्तान: केलवासरपरं न त्रिविवाहस्सूची साताय । दत्तानां वज्गूः कत्वा । दत्तानसं स्वयंसङ्गस्तवः मतिविवाहस्सूची दत्त । विशेषिष्ठकोः रत्नेकूर्येष्वद्या । वमनस्सूची: विशेषिष्ठकोः चावसः ।

(२१) खन्ने दत्त ॥ यद्यतादग्योक्ष्याम्परिवारिः खसमन्यामः । खन्ने विगुवेशिष्ठामिष्टा: किसमुः किसु दय तानदग्योक्ष्याम्परिवारिः । ज्योद्भा चर्येर्मा कामभिने भवीतय: ।
বিদ্যালোকিকা

বিদ্বান। সমস্ত, (১) বিদ্যালোকিকায় পিণ্ডধৰ্ম বিবলতার্থ নির্ধারিণী। (১)

রাজা। (মদনানন্দমিত্র

বাণাস সংহর সুখ কাদুকলতা লম্ব তব চাম্পক।

কে নামাট যবে? সিদ্ধাস্তকলিকাকালখ যদ্দ্বয় মনঃ।

তত্ত্বাকারশ্চ্যাপরাপাৎ কুরু দ্যুমধুস্ক্রিনিচ্চন্তে জানে

স্ক্রামিন্ত। মন্দধার! দ্বাদশ পুনর্ধ্বি সমাপ্তু দ্যুমধার॥

(২) সন্যে নিশ্চিতপথে পনে নিশ্চিত রাজধারার বিবলতার্থ।

(২) নিশ্চিতপথে পনে নিশ্চিত। কারস্ব প্রয়ানা পিণ্ডধৰ্ম পরিগঠিত পুনর্ধ্বি বিচার্যাতু বিচার্যাতু বিচারণ স্থানঃ। বিচারকঃ।

(২১) কাষ্ঠানি। ক যে কভিনূ পরম সম্ভব! সদচন। বাণাস

স্বনমাধ্যমচ কষ্টতানি ভাবঃ। সংহর তুমুল তুমুল, কার্ত্তিকীর্তি

ক্ষ্মু স্বচ্ছ বল বল বল লম্ব লম্ব লম্ব। বিন্ধ বিন্ধ কেশমাধ্যম

ক্ষ্মু দৃষ্টি মনঃ। সিদ্ধাস্তকলিকাকালখ সিদ্ধাস্তকলিকাকালখ অর্থি

কষ্টিকলিকাকালখ। এই বস্তু কি? নাসাঙ্কালে বিচারান্তরান্তরাশ সম্বন্ধ। অর্থভেদে৷

কোলি পলিত অভাীক্ষণ প্রভাসিত ইত্যভাব।। তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব তত্ত্ব।

বিন্ধানি কষ্টিকলিকাকালখ।
नवमोपावः।

विन्दुकः। एतो सो तुम सिविषावलेरहिः मौद्रपहिः नाम उविषपतिसि ता एहि गद्ध मैकी पसादेश्रा (स)। वरं तकालोगादा तिरिरी शुच्य हिमसततिरिदा मोरी। (१)

रका। वदभिषितं भवति।

विन्दुकः। पश्चिमपणमसंतानसंगधकुलमङ्गाल्याश्रीमं-धवलगमुभवीश्च। (व) द्रिमशा खिडंकिरादुवारिण मधरंदु-क्षास्माविशिष्ट मधुक्ष्य (२)। तथा क्रुद्धः।

नेपशे। सुखाभ वस्तलावतारी भवतु देवश्र। संप्रति हि-गर्भप्रविष्ट वौषधः सुमनसी मद्भि ज्ञुरे पशवः। वाच्यामात्रपरिन्यः। पिकब्युजाग्रोरे पशवः।

(१) यद व त्य सर्वभ्यो मौटैद्योपिनमालिनाभायीः। तरेज्य गर्भा रहेरी प्रमादवायः। वरं तुल्कारोपगता तिरिरी न युग्मविते बालिता सबूरी।

(२) पश्चिमपणमसंतानसंगधकुलमङ्गाल्याश्रीमंधवलगमुभवीश्च। द्रीमशा खिडंकिरादुवारिण मधरंदु-क्षास्माविशिष्ट मधुक्ष्य गध्यः।

(३) गर्भप्रविष्टाकृतिः। यत्र गर्भाविष्णुपणमसंगधकुलमङ्गाल्याश्रीमंधवलगमुभवीश्च। तानेव भोजवितम् काल्पमयं एवं त्य आचार धाराः। कथा च यानं लां जिन्दमसं भवतो प्रविष्टा भवः। ततुकालोपग-गता चिनिताधिभिन्ना तिरिरी पाण्डुप्रयोगमें। दिनालिरता दिनालादेशारिच्यारिथिता आधुवंभा दल्वे।

(४) प्रश्चेत प्रकटै धर्मवेदन गर्भेन प्रथापत्म। गर्भप्रविष्टाः धर्मवेदन खातायाः वरं खातायाः खातायाः। चाल्कता खाता।

(२१) गर्भप्रविष्टिः। वौषधः सतानं गर्भप्रविष्ट मानुषाधनार्थे। युमार्थे। धाराः। तथा मध्ये ज्ञुरे पञ्चाश्रव ज्ञुरे ज्ञुत्वात् ज्ञुते एवेः।
विश्वासभन्दिकाः।

किश्य नीषि जंगि निष्मुद्रिकैविर्मणोज्ञवानी।
विद्वापि चिरोरिजिजैं यदि भवेत् भासवस्य धनः।
सपदिदि सहिष्मितिः विद्वासतीव्यासं कार्यः।
सहकारसंस्कारां गोष्ठोमग्ययः प्रथमः।

राजा। ब्रह्मविद्वासवर्गवाष्णोरकशोभावो ज्ञानस्यहीनी।
विद्वापि। विद्वासवर्गवाष्णोरकशोभावो चर्यामिदुः
संतुष्काष्णो चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
संतुष्काष्णो चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
संतुष्काष्णो चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
संतुष्काष्णो चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः

चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः

चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः
चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः चर्यामिदुः

(श) (1)
ঐক্যঅনুসারে বিচিত্রগতা রূপান্তরের প্রধান উপাদানের চর্চা হয়।

(বিচিত্র)
কলমুক্তকুশাঙ্গিনায় সিদ্ধান্তগুরুপু-ফীতী তাকালকিমুদয়ান্ত্রে স্বাভাবিক পশ্চিমাত্রায় শালিভূমিত্র পদার্থ পদার্থের (ত) মহাবীরবিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের সময়।

(২৫) সুস্থিত। সকল শাসনার্থীভিন্নবিশেষ শিক্ষক।

অসৃষ্ট সাধনাযোগে পাশ্চাত্য ধর্মোলাশী প্রয়োজনীয়। ভূমিকার প্রয়োজনীয় ও নিয়মনীতির জন্য চারটি দৃষ্টিকোণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

(২) তথায় শিক্ষা ধারণায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথম শিক্ষা ধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায়।

লিখিতমূল্যধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায় লিখিতমূল্যধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায় প্রথম শিক্ষা ধারণায় লিখিতমূল্যধারণায়।
शोमालिलिंगमुळे सुदराघिणीं दुर्मिळालुकाः केवळ विचारारूपकेन्हं
बीविसूकुमारसंपर्कां व्यक्तीं भमामांग संज्ञाने मे भिट्ठिहूँ (१)
राजा। भव ति किलीणिनिविनवे जीरीहूँ (२) ते
जीरीहूँ।

रितुदस्तः (प्रपति निरिंशिः)। रंगनर्थं (ह) लद्दाधरकारीं
वाहावली मतलाशिलतुरंगशां पारशबर्वां मधुवारहो संक्रिदसद्वण्व बीवीसूकुमारानं पीवसवर्वसीं विष्णुस्वाम यम्नु-
आँ तासं मिंगाणं तो द्रृष्ट एदु पिवि बुहाणः (२)।

(१) बुधावनु रक्तरुपाष्टिकं स्वतिविनययस्वलये तत्कदुत-
मोक्षदन्त घोकोपप्पाने निकस्तोपस्याच्याहुलातनें वाणोसे-
कुकुम पुवार साखावालकुम दरावङ्ग वाहावलाबुने
विनाशिकावृक्षां पु निगुणात्मसंपर्कां वामतः नामांगां वर्णमाणे
संज्ञाने ये दिविने।
(२) रक्तरुपाणं दत्त जसं जसं कालिं यात्राविवेकसङ्गम
रप्च अभधाकाश बुरोळशं निरवने बुद्ध दोहे
कुणाला प्रमदोदान तदत्संभवेशन दत्त एदु पिवि बुहाणः।

हंसलेखों द्विक्षितमें। दरावङ्ग तदुत्संपर्कां दृपमावङ्गः तानी दृष्टु
बिधु नारायण भाषानं शोभानं भोजनां तेयु विचारारूपकेने,
विनाशिकावृक्षां अभधाकाशां कुकुम-
कालिं दुश्चित्वां बिधु मयार्तियां तद्भवाणां मानवाणां भोजनां
भोजनां मानवाणी से दिविने
रंगनर्थें संवाणविनाशिकावृक्षां तदुत्संपर्कां रासीं
यत्नमें रक्तचिन्त क्रमात संबेदकाव्यां तदुत्संपर्कां रासीं
(३) जसोपनाहिनिविनवे जस्तंस्तु जपयुतमू जपयां
श्रवित्वामें भोजनां भोजनां
(४) रक्तरुपाणं रतनटोङीं दत्त एव नर्स्यं तासः
প্রথমে বলা হইয়াছেন পরবর্তী ভাষার মধ্যে এই বাক্যটি বলা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রন্থে এই বাক্যটি বলা হইয়াছে।

যে দৌলতসীকারের কিছু বিষয় মানুষ উল্লেখ করেন তার সময় সমুদ্র বান্ধবের বক্তব্য ছিল।

ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রন্থে এই বাক্যটি বলা হইয়াছে।

(২৭) বলা হইয়াছে, যে ওপর কেহ কেহ কারণ জানিতে মনে হয় যে ওপর কেহ জানিতে মনে হয়।

(২৮) বলা হইয়াছে, যে ওপর কেহ কেহ বলা হইয়াছে।
विद्वृत्तः। एवं वैदं।
लंकासौरवमालिकातरल्यो सापीस्ते सिंधुली-संयायं दृष्टिनी महसमहा२५७वस्या
वाणारे कःतराण तंकवान्नी बादीया बीलायुः
वुष्टो सरह्दै सुंग्लीमयो चेतायिली चारदि ॥२८॥
( संस्कृतमालिकः )
इति नववसली महाधरिरेशुन्तः
कृःरघववल्ले२५४वः बहुरूपः सर्बतिः ।

(२८) प्रामेतसः।
बख्कूातरमालिकातरल्यो सानाश्र्यं चिंतूढः
संघानां गुणतिनां सन्तायः गायकातातः।
कपालीः कपालीः तासुवरं तादिनाः बीलायुः
बुधं साधाः ब्राह्मणं लोकखः नसनः चेतायिनिः अर्थित ॥

प्रथमेन हादम मालाध्यात्मक नृत्येऽपि । अधःस्य हितिः प्रानिः चतुर्योः
साधनाः वायति च लक्षणाः ॥

(२८) जनकेतं। बख्कूातरपरमालि विकृः दृष्टि या माध्यम सकः
रकः तरवणः कमणः चिंतूढः बुधानां माण्य चन्द्र-कोषः संहस्य धारणेत रकः
चतुर्यकारीः माण्यः दुर्बलाङ्गः जालानां सन्तायः यथा बुधाचारं सक्तामणं संहस्य
ध्वः तस्मात्तातः चतुर्यकारीः कपालाः कपालेष्ट्रकमिनाः
वे शिक्षरः। कृःलः तथा तासुवरं नामार्थः बादीया बुधास्य- वनितानां
बीलायुः विवाहायः माण्यः ब्राह्मणाः लुघुत्त नासिं अन्यो येन तासुवरः
तथा चकूः चतुर्यकारः अन्नतमाण्याः च सद्ञाः ॥ चेतायिनिः वचनवासः
अर्थित नवजन्य विषयित ॥

(२०) रकः होति। रकः चार्वकु तनव्यन चारिः चन्द्राणिः
टर्लमलिसमूहा हारिडुहारिकथा

'बहुलपरिमलासी सिन्दुर सिन्दुवारम् ॥ २० ॥

राजा (किलिदिब्ध्य)। संख्येन्द्रि प्रगभवे (क)। बिलुचक।। सूम पि राक्षसिनज़ोगो खाउडमन मे पठोतसी। तत् एष्ट महामर्तिकारित्व परिष्ठिलामन्त्रिर्
कैतिकेयांसं (ख) पेक्षकिंदु गक्कश्रा (१) (इति परिक्रामतं)। कर्ष्ण तथा कोष्ठिकेकारसुन्दरो (ग) सहि
सुषीष्यंद्र (२)।

राजा। (समासैयस्तुनुसारेयोध्वमालको) ।

(१) लभति अफळसजयन्योभे माहक्तमाभे प्रविष्टोर्धम्।
तद् महामर्तिकारित्व परिवर्तिकारामन्त्रिर् कैतिकेयांसं मेहिश्चिणा गक्कश्रा। ।

(२) कु छ पुनः कोष्ठिकेकारसुन्दर: गम्भ: बूढ़ेत्।

कुकटरिशा: कुकटरिशा: काभः। गणितं तथोत्तुता तथ। समक्षरीयां कुक्कु-वक्रारि परिवर्तित। गणितं तथा तथा
गरुः तथा तथा तथा गणितं तथा तथा तथा
(ख) प्राक्तम् न मेहिश्चिणामयायित वायु।
(क) प्राक्तम् न मेहिश्चिणामयायित वायु।
(ख) प्राक्तम् मेहिश्चिणामयायित वायु।
(ग) गणितं तथा तथा गणितं तथा गणितं तथा
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु
(घ) कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसुन्दर: कोष्ठिकेकारसु

Digitized by Google
बिद्यालाभेन्द्रा।

षोमालिनिमां सुपरहेस् द्रवासिद्दुसुदेशं विचित्राणुप्फेस्
खोबेसंकुमसखम्पं बवैः भमामाः संजायिद् मे भिट्टो (१)
राजा। प्रति द्वि किलोपायमाननिवेदिनी (स) नि
जिन्ता।

विद्यवाणः। (अथवा निर्दिष्टा)। रंगमंत्र (ह) लद्याचकवीया
वाहा ठसील मलघानिशिलतरंगस पारशिरण्यं ममाहावाहसा
संबेदसद्यं बोकोभससाद्यं पीजससवदी विश्वम्भ पमु
आयं तादं मूर्तिभवतंतो हसे एदो पियवाससी (२)।

(१) शमामाः रक्ताराच्यायानेन विनिताद्वारनाथमेव तत्स ज्ञान
सहिष्ठृ रोमोग्नानेन नीरंतरकालिनं रतमनोज्यायमे मागनी
कृहणेन द्रवासिद्दुसुदेशं मन्नारावासिद्दुसुदेशं द्रवासिद्दुसुदेशं
विश्विन्यानेन नि:शेषकुमसखम्पं वर्णाय अभान्याः संवज्ञाते
संशोधिते।

(२) रक्ताराच्यानेन बस्त नर्मोन्या वास्तवान्वितास्तुः
पापस्य नक्षमाय द्रवासिद्दुसुदेशं निःशेषकुमसखाः वीर्याः
कुमार्या नायिनीचन्द्रा भवदे संरक्षित द्विगुणविश्वास पापमाः
नतं भवति नवांशुः।

(३) शमामाः रक्ताराच्यानेन निःशेषकुमसखाः वीर्याः
महोदयितमाथा भवमाः।
राजा। (पनि र्षेमभिनीय)।

ये दोलाकेलिकारा: जिम्मि कदंब्राण्यां मानतन्त्रक्षो क्षद्रतः, साधः: शुद्धार्द्रोपायक्षरकारनावः ये च लोकलवेषनाम्।

ते कर्तिलोक्यन: परम्प्रत्ययस्म पद्मस्म रागराजस्म

वानिले खेर समोहः: वारविण्यमहासाबिष्टिह द्राविण्यायः:2७

अणिच, सुरतभरकिल्पयस्करगिलिसीपानाकेलिन्तिरित।।

पुनरपि विरहिस्सासेम्यम्यमहार्क्षस्तिन्तिरित।।2८।।

रक्षकानां अक्ष्मेतेन वाल्यानिर्विनाशकास्य बानायां विष्णुः परेः।।

नदि यथा ब्रह्मयोः: तस्म धौपीनां वायुचारारायां मारवः: निमित्ताः: क्रूदनाना कःतरहस्तः वृक्षेः। पौधेः: अभास्तः वर्मिति तथोऽस्त्र स्त्रवते नास्ति न विनन्दनपरं द्वितीयः:।

(२७) वे हां: दोले दोलनेन छः केबिन क्रूदनां तं कार- बनीति तथोऽस्त्रः: पौधेः: विविष्णुः दोलस्य क्रूदनानि ग्रीुति:। किर्तीया दिव्या कंडक्ष्या सामीनीनासिति ग्रीु: वालः तस्य तस्य छः तं जन्वीति तथापत्ताः:। वे च कोकलच्चिपिसु बृहः: वलनमाणां बेश्येऽः: क्रूदनार्द्रोपायां तक्तसरुगृहः: क्रूदनेः च दीवि तस्य अविकर निविष्णुः। तस्य च हुरवः: चपेद्याः: क्रूदनार्द्रोपायां च पद्धः: ते नार्द्रद्वस्मधारानिषिद्धः: द्राविण्यायः: बानीरः: वावः पर- अत्ययस्म लोकोविक्षरिन्यां कःत्र्ये पद्मस्म रागराजम सर्विवें बोधकमः। तन्माणानां बृहः: अक्षरां वानिले वेष्येऽः। तां रक्षवां नवं बानिले वेष्येऽः। चार्द्राङ्गः, अक्षरां नवं नवेऽ बोधित्वताः बानिले बोधित्वाति बादायः।

(२८) चरसिति। सुरतभर्तं निविधानः भवेः अविनासेन खिलानां पर्वतविभाषिणीनां मुखक्षरप्रोपोतां पाने बलाः केकिन्। तेन जारि:तः अर्धेऽः: किर्ति: पुनः विरहिस्सा दाशः: तृंथिस्याः: सार्थाकेलिन्ति परिपुष्टे दृष्टि प्राप्ते दृष्टि:। आयुर्यातिरिविलस। बलाः चाहै।
विद्याधर्मिका

विद्वानः। एवं वेदः।
लंकातीर्ष्मवादाध्यात्मकतरस्याश्वोसरसंगवले-संस्कृते, द्विविदेशमक्षमहत्तासि,वषणगाढ़मायनसेवि, चक्षातीरं रिचराभारो वात्सीयः, बीलावुकमुखसर्वदिकुलसुखिदयमसि, वेदाहिलो ब्राह्मि ॥२८॥
(संस्कृतमार्हिक)

इति नववसलिष्टदर्शरेखेशुक्र-च्वतापवलरेखायावहिः सर्निति ॥

(२८) परमेतरः।
ब्रह्मार्चमातिरतनेचानानी वानरश्रमविष्करवः।
वंचानां मात्रवीणां मनंस्मन्त्रालयानकत्त्रपकः।
कपाटीकिर्मकारा ताण्वेश्वरो बाणीदीर्घा, बीलावुकमुखसर्वदिकुलसुखिदयमसि, वेदाहिलो ब्राह्मि ॥

मध्ये हादस भाषायाचा नावियोजीपि। अधान्य हिरणै एकस्य तद्यथेभि

(२८) विच्छिन्न। ब्रह्मायाचोररस्य विहिदर्शेः या मार्हिका जटकेः।
वत्रन तरंग: कमान विष्करविनां लक्ष्मणानं सामस प्रस्थ-कोपस अग्निर्मृद्वयः। साधकासू प्रकृति: द्वाराविकोणां प्रापते, ब्रह्मायाचोररस्य विहिदशरिसिंहां च विचीकारः कुलन:। तत्त्वात ताण्वेश्वराः साधकारः, कांटीक्ष्मकान्तीकमुख-बलिनां कीलावुकमुखा सिधिमागिषु: विचारसिंहाः। मार्हिकां लुक्षक्तं मातिन गनो वेन ताण्वः, तथा बृहाः:। कांटीक्ष्मकान्तीकमुख-अन्नमृतं अट्टासंगिनं सद्यां ।। 

(१०) दुष्करित। दुष्करित नववसले चारिष:। महोत्चारिषे।
तारलमलिसखा हारिद्वारिकिष्ठा
बड़लपरिमलालो सिन्दुर्सिन्दुवारम् ॥ १ ॥
राजा। (किल्लिकिरत्स)। संस्कृतदिम प्रागतिविद्र (क)।
विद्वानः। तुम वि ज्ञानिज्ञानजीनी पाउदमग्ने
पञ्चतोसि। तां एशि महामातिवारिद्र पदित्रिकिलामिद्रि
केलिकालास् (ख) पेक्षितिदु गच्छेऽ (१) (इति परि-
क्रामत्।)। कर्ति उषण कोचीकेशारुक्ती (ग) सहि
सुप्तिप्रवत (२)।
राजा। (समाकंगेयतुद्वृषारेषोधेमवलोक)।

(१) तबाह श्च भ्राह्मणोमहे प्रातापसं प्राधिवर्तत।
तैः महामातियारिद्र पदित्रिकिलामिद्रि केलिकालास् परिक्रियः।
ग्रंथः।
(२) कल उनः कोचीकेशारुक्तीः गद्यः ज्ञोतेः।

digitized by Google
विश्नायाबंधिकां

उपप्राकाराण्य प्रशिक्षण नयने तर्किय सर्वाङ्गां
अनाकामे कोसं गलितसहिष्ठय: श्रीतिका:।।
सुधारवःसैद्धपवनत्कोरेरुस्तः
किनू ज्योत्स्नामच् लवलिफलपाराक्षणैयतिने।॥३१॥
विद्वेदः। भो वचस्य! काहि सो (१)।
राजा। भयमव ( सविश्वयवसोक्ष ) कथन न इतती
किं पुनरिदम्। (वितकोः)
यन्नेच्युतिनितमतिर रमणामणीनां
यज्ञासौरभवलालयो वदुः।।

(१) भो वचस्य! कुल वः।

२८वत्। उपप्राकाराण्यकाशीर्षणीसौ मनोने भुजः प्रेय स्थितः कुस रुपः। ननाकः देवतः तथो विशिष्टः, अनाकारे अनान-
रोजे साङ्गशिष्यः। सुनामितः। अभकः सुझः। सुधाया बहा नारा। शै
नारा: सुधायानंदरामार्जराषः। दपवरकोः। दपवनविश्वकर्षात अकोर-
राष्याः सुधीकाः अक्षने अनुभूता रिपाकिताभिरथः। जाविकाणां
पाण्यमिथु अनुताराव्री परिष्कारित्रिकांकारम्याः। अक्षा
निर्माणं चांगाः चांगाः विषमं चांगाः त्रिशीलम् होशोकः। ? अनल
गिरीकृष्णसमे अचूर पति नायिकाया। वदने ननने ज अन्नकोर-
कुषम्बः। अरवणीतयुतः एवेश्यदुपात्तिनित्वात:।। एवेश्यदुपात:। अनुभूतः
सम्बन्धाकारांतिनित्वात:। एनित्वात:। इक्ष्वाकुः। कांक्षेरकोः। बा प्रस्वा तत ज्ञति। इक्षु-
करणोष्टं, रक्षे द्वै मक्षा। यमेनसातः:। उपसचिन्त: अनल: भुजानातः। (२८)

(२८) वाण्डः। बा सचारू पत: अक्षां दिमी रमणामणीनां
कांकरसात: बाहु सनात्तः इक्षुतं अनल: भुजानातः। (२८)
প্রথমোক্তঃ

যথিত্য: খরল্লুষ্ঠতম্য কীৰ্ত্তনং \\
tোলাবিলাসাতরলস্তৰ্যং সুখিন্দু: \( \text{।।} ৩২ \text{।।} \)

বিদ্যুক:। সম্পূর্ণ তো জানিলে জলের হিন্দুলপ্ত্রিহ \\
সিঙ্গারাই: (ঘ) রাঢ়ী দীর্ঘত (১)

রাজা। (পুনর্দৃষ্টা) সবে। অর্থসাংবাদ্যঋত্বন্ধমাং।

বিদ্যুক:। কথা লুকার্তসিপিচিহ (খ) বিশ্ব ভক্তি ভিন সমু কীৰ্মদি চন্দ্রী (২)।

রাজা। সবে। দিশ্যা বহিয়ে সম্রসরণস্বত পদার্থত্বঃ
দিনী লাভান্তকী।

(১) বলতু স্বাভাবিক দৃষ্টিগোচরে হিন্দুবাদাধিষ্ঠাত্রী রোগো তো দৃষ্টান্ত।

(২) কথা বুদ্ধিবিনিময়াচ্ছিন্ন: বর্ণ বেঞ্চিত ছন্দ:।

বিকালঃ। সংসারে দৃষ্টি যেমন:। যথা যথাযুক্ত সার্থক নিশ্চিতাভাবনায় \\
যথা বৌধন তাক বহি পাতিগত আবলম: বদনি ভাবনীচর্চা, যথা \\
মুখস্বল্পী: কাশ। সার্থক তথা: স্বভাব যায় তাঁ: সীমাত: কর্তৃ: \\
তানি যুক্ত দৃষ্টি যেমন:। তথা তথায় অর্থ কীৰ্ত্তন বা দৃষ্টান্ত \\
কীৰ্ত্তিস্বরূপ তথা বিশ্বাস: আপারার্থযশো: তথায়: বন্ধ: সুখস্বরু \\
ধরনচন্দ্ৰী: ন ন প্রকাশন দৃষ্টান্ত:। বিখ্যাতিবাক হন্তনু। সীমায় \\
বিখ্যাতিবাক প্রকৃতি স্বরূপ ন দৃষ্টি কীৰ্ত্তান।

(ঝ) হিন্দুবাদাধিষ্ঠাত্রী রোগো দৃষ্টান্ততত্ত্ব: \\
রোগো কীৰ্মতাত্ত্বস্বরূপা: অনন্তনাড়াধিষ্ঠিত:।

(ক) বহিয়ে দৃষ্টিগোচরে ন দৃষ্টি যেমন: যাতু দৃষ্টান্ত: \\
অগ্রভা দ্বীপে বাহু। কথা কীৰ্মীতি যেমন: সাধারণ \\
(ঝ) বহিয়ে দৃষ্টিগোচরে ন দৃষ্টি যেমন: যাতু দৃষ্টান্ত: \\
অগ্রভা দ্বীপে বাহু। কথা কীৰ্মীতি যেমন: সাধারণ \

Digitized by Google
विवेककः। कृीडःसी सा (१)।

राजा। यादशी परिप्रेक्ष्यरुपाण्य शरकाश्चानाम् (२)।

विवेककः। कारिकमन्दनेन वि सा चन्द्री स्वेच्छे। (विचित्रः)

विचित्रमिलितमहर्षज्ञायणं ज्ञानिज्ञानि उदिताः

सा। ता पद्म ब्रह्मांतो गच्छता (२)। (द्वितीय परिक्रमात्)

ह्रद्य तं केण्डीलसू। ता पवित्राङ्कुः (२)। (तथा

कुलः)।

राजा। उद्धरणप्रयोगः पिण्डपरिप्रायुः (३) महसासा

महाकलसेवेदस्।

विवेककः। देहो द्राव (अ) ललितश्चविषयत्वः भववत्

शान्तिनिविष्टसंस्कृतेः कययुः निबिवेियस्तु दित्ते। यस द्राव

(१) कोहः शा।

(२) बीरवश्चलनेनेचः प्रसंवेदेः। विचित्रतिर्थज्ञोः

महाने प्राय्तः चकोः शा। तेशु स्रोतो गच्छता।

(३) देहेः तदू वेक्षेनान्तः तदु प्रविध्वतः।

(४) परिप्रेक्ष्यत। परिप्रेक्ष्य पाय्कृष्णाणां भवनां घर-

काष्ठानां घरकार्यां घरावमदितां बादशी भावाणि भावः। लाल्लभाणि: ताहही

आः वायुः चन्द्री स्वेच्छे रास्यः।

(५) चस्सःती। चस्सः गच्छत। विष्कीौः श्वेतः। सश्

पिण्डमय परिप्रायुः महासा तेषः।

(६) चस्सःती। चस्सः गच्छत। विष्कीौः श्वेतः। सश्

पिण्डमय परिप्रायुः महासा तेषः।
प्रश्नमी ज: १ ॥

dेवो देवीए समं पाषाणायिनीयो भालिस्वरी। एसा विती सत्वकारस्वाहिनीयो बाणवः। 
एसा चामरमाहिनीयो पण्य्युस्वरी। एसा रक्षकारस्वाहिनीयो नाम वामशवः। एसा 
उष मंदुरास्वाहिनीयो तपरकारस्वाहिनीयो नाम (१)।
राजा। सच्छ! लघुमोहिनीः।

विद्वागः। (स्कृद्धम) याहेन विद्वागः जायिद्रो 
वद्वशी जायावति जातिदः हे सा मां भशादि 
तुम्म पन्चवः क्षेत्रो देवी तित (२)।
राजा। किसुपवनी शुको वदति।

विद्वागः। किं विषः (१)।
राजा। चक्षि भवान् देवः किं पुनर्मुक्तरितः (भ)।

(१) इतवाच्छन्षः तस्मः गम्भर्णमभिष्ट्वैः प्रभुविनिज्ञित्वतं। यन्न निवेदेन 
वयस्तं ददितः। एष तावटे देवः सं पाषाणायिनीयो आसिन्तः।
पदार्थम तस्म रक्षकारस्वाहिनीयो नागवः। एष चामरमाहिनी 
पण्णुनिका। एष रक्षकारस्वाहिनीयो नाम वामवः। एष पुनस्तुरास्वाहिनीयो 
पण्णुनिका।

(२) नान्ते विद्वागः भावे बाणश्री भावति वास्योङ्गः दया 
काम भर्ति तं पन्चवः देवे ददतः।

(१) विषाणुः।

यावकारिन्येषी पाणीवासस्थानः। अन्तः अपियः वस 
विमन्ते वर्यतः वामवः।

(भ) अभ्जरितः गितास्यपरो भक्ति स्वतः।
विष्णुचिन्हिका।

विवृत्ती:  को दुर्गिणवर्णणां । अ  कार्त्त कंठक ( १ )। ( अनुक्षेत्र निन्द्रिष्ण) यसा तथा सोहाससुद्रश उवह- । संती विष्णु कावि चुप्प्या चालिकिता ( २ )।

राजा। दशमौृवेदाराङ ॥ पुनर्नवस्स । (सम्यग- । विलोक) सैवेयमसत्रां सागरसधारेश्च ( ३ )। अति । कुसंपर्ये तथा:।

पूर्वमेत्र कामकुं विजयते वक्क्षस मित्र ग्रंथी । भूसूक्ष्म सनातिमा धनुरसुलिबखपणं वपु:।

लेखा कावि रद्वच्छे च सत्नोगीते च तत्कामिनी- । भ्वेदैृद्धध्रारम्भयति ॥ १२ ॥

( १ ) को दुर्गिणवर्णणां कुष्ठ ददाति ।
( २ ) एवा पुनः भोभ: शुद्धदेवनौपरिकृतं काथपूर्ती चालिकिता।

( ३ ) दुर्गिणवर्णणां भवस्तिविविधाभाव अभिलाभोगेष्ठ पश्चे।
( ४ ) अखानां सागरसधारेश्च सस्त्र वनोक्तु सागरस- । शिबेश्च चन्द्रव यथा चन्द्रवा सागरसर्गवियति तथेऽयं ने मन । हृत भाव:।

( १२ ) पञ्चुरिति। चक्षा वस्तुचारां पुष्टो छन्दुराशकहे: । यीष्ठं नीष्ठं चुष्ठं गस्मम नीष्ठस्च नीष्ठकृत्यसिः। । विजयते परिप- । क्षत्री चन्द्रव श्च बुधस्तु च च च च चालिकित महाओ:।

(क) साक्षरत: ग्रामरस्त: अङ्गोऽश्च अङ्गोऽश्च अङ्गोऽश्च। शुद्ध होद्रं वपु:।

(क) चाश्काष्ट्ववर्णं ॥ प्रविणं विक्रेतं वशु, रद्वच्छे दयानं गाने व । कावि चापनवेष्टीना रेखा ददाते हृति वेदिय:। ततै तात्पूर्णं प्रवद्वार वानि। । काविनी । च:। चापिवदवावः। वर्षिता अङ्गवेष्टि गेष:।
विद्वूर्कः। ( स्वगतम् ) का भव एता देवी परिवारः।
(विचित्रः) भौदु कोट्लश्लेष देवी अभिषेकरूपागड़े विप्रमादुलजाड़े। (१) मिर्चकवामार्ग वारंवारेष विरददमहिलावेंस कारेर्दी। तत्र च ददृश्य यथासपर्यन्ते सिंचितकलेखिं सज्जेब चिति अनिश्चित ति तक्षेज्ञ ता ए विश्वकोलिखी विद्भवचारु द्वार पित्रव्रजस्वी। (प्रजास्मृति) वद्द्वारवर्षां भी कुमारिणा कु एता एदाद्रे विन्दः लक्ष्णिण प्रभृदि। (१)
राजा। यथाह त्रियष्यः।
कथेति सूचयिति वेषविशेष एव बबबीलोकलबकृटी निषिद्धतात चिते।
पाणियाहार्प्रति तु प्रमदातानः नीवीविशेषसूमगः। परीषानमार्गः। ॥ ३४ ॥

(१) का द्वरार्तः देवीपरिवारः। भौदु कोट्लश्लेष देवी
अभिनवाग्न्त निजपन्नतजार्जं खड़ामुखां वारंवारं विप्रमादुलजाड़े
कारेर्दी। तं प ददृश्य यथासपर्यन्ते। केवल चिति
कार्यतेन तक्षेज्ञ ता ए विद्भवचारु द्वार पित्रव्रजस्वी। (प्रजास्मृति)
वद्द्वारवर्षां भी कुमारिणा कु एता एदाद्रे नेपथयं भक्ष्यः।

(१५) कथेति। एतवेषविशेष एव कथेति एवं कथ्या कुमारी
रीति जजज्ञात यदु यशाद्व वस चिते। नीवीविशेषसूमगृहो नीवीविशेषसू मार्गः।
विद्यालम्बिकी ।
( विषयः)
चहा वपटः योलिखंतरुजः साकारसबादी यद्दृश चिरम्
इर्क च पोरसुमभेंम कर्म रेखानिविशोकत चठकाहारः ॥२५॥
( सम्यंगिलोकः ) तदं यं संकराधुजवेश्वली काळः
स्वामे भं लिखितसवितीति निर्देश्यते ।
विद्वानः । एकं शेरं जटी ( द ) गङ्गिलागंगिहीसि वि
हृद्यः फिल सुकीच्छदि। जादिसो विगडङ्गोरी तार्डि सी चिव्व-
नराम्बस्यरे हा जादिसो कर्कम तार्डि सा कार्यवेतः। (१)

(१) एष्मेतत् । बंतो गरिष्णजनगोपेयोबं । विषय चूयते । बाह्यस्यः
लक्ष्याराहौ विकलमसुदर्शन यंटा । वरिष्णः हृद्य विकृष्णम्
विशेषतः चिन्तिता । तु किंच्छ परिष्ण्याकां प्रस्तुत परिष्ण्यादश्रमः
सम्पूर्णकः। नारोकमन्त्र परिष्ण्यासारः । गरिष्णजनविशेषः सः
नियमः कथा । कृष्ण अभिविशेषः मेलुः । रामम्यं भूषणः
कीर्तितति श्रेयः । नारायणसु न तच्छति भावः । वरिष्णः नेष्टे
परिष्ण्येति वनमार्गः । वरिष्णः नारायणसुः ह नारायणाः ।
(५१) वही द्रष्टः । वही वनमार्गः यथिकः विशिष्टः विषयायजनसुः धूः
परोर्षाय चोः । सोभा वासं चिर्मिति भावः । यत्व बाध्याय अन्धकारः
चिर्मितम् चेष्टा साधनाः संबंधति वनुरास्ते तथा प्रतीयत् दसी शेषः
बुध बन्धः । अस्म एष्मादः । एवं धारा नियमः चयः तार्डः
रेखानिविश्वः । रेखानिविश्वः अतः । इर्क पोरसुः कौःसं कर्म अश्विनः च
नारायणसुः धूः । न तच्छति चिन्तविखीली काळः। रेखानिविश्वः
सर्वविश्वः वसदः । सदा सदृशः कःपालेवर्णहरारः वारः । कत्वा
चेरपनकी नद्यवेशस्वतः । विद्मुक्तता चादि ता अग्नि दृष्टि । अन्तः त्वम्
वरिष्णः कार्यमुः हृद्य वारः । दृष्टि संभवाचारः ।
(५) गरिष्णजनगोपेयो । धूः अग्निनिविशः ।
राजा। युज्यते आकाशिस्मुद्रपश्चिम। गुणः। चम्पवच
शहे। चारायशं।।
क्रमपरिषतेरण: मांसधीरक्रमः।
लघुरपि पितकिन्यं हर्मये पूर्णमूले।।
अयमापि शुकुमारः। साखिकानां निवेशः।
महामहायमुनां भावमाविश्वरोति। ३६।।
विदुषकः। इदी वि देवी मदनावती अच्छेरपरिवारे।
आलिकिडः (१)।
राजा। इर्डमेव रूपरें सम्भावयामस्वावतः।
विदुषकः। इदाहि वि गुप्ति जेल्यः (२)।
राजा। (आलगतम्) एकं चुरुरनेणच सः। (विदुषः
प्रकृति) काश्चे�?
विदुषकः। इद्र्शमिषें (३)।

(१) इदर्शमिषें देवी भद्रावती अच्छेरपरिवारा आलिकिडः।
(२) इदाहि चुरुरनेच।
(३) इद्र्शमिषे।

(३६) कर्मसिद्धि। इदस स्मार्तिः सुखरपि सुहर्षां पिष्किन्यं
क्राक्षः परिपातायमः। स्वास्थिः। रञ्जनः। परिच्छे। आदिनासः कविदानां अस्मे। भ्रात्सः पूर्ण सूर्यः। सुस्पृहा विधवया। दस्येने
पूर्णः प्रविष्टायतीति भावः। अयमापि शुकुमारः। दुकोपदः। साखिकानां
तृष्णपशुष्णानां अशदोयमेन्द्रीलो निवेशं विधवः। चहुद्रस्वामुष्णां
तरविनिक्षेपिताने। भावूसूम अभिप्रायमेव। आविश्वरोति मुञ्जवचि।
आलिकिडः।
विलभः (िलिक्रा लोकसंघस)

वैनात्पलानि व ग्रही व वसालिकाशः
हभालतास्व कमसानि व निरतिनानि।

नूर्न स एव चुगासाथेयोगिनि वेधा:
सस्त्राकर्त्र यदयमिकतया चकास्ति॥ २७॥

विद्वानः। (िश्रे (ि) शालभस्तिक्रा विलोक) इण्यपि
अभिन्न (ि)।

राजा। इण्यपि वास्महिलोचिनचकोरचन्द्रिका (िलोका श्रीपाशस)

सा तुक्षसुगमसुचकविरक्ष्यः
क्षी लोचने तहनकेनककपत्रधिन्यः।
कम्बोकंदङ्गकारः स एव कपालः
सेव्यसमिदुवहिना मदनयुधम चा॥ २८॥

(१) रवमपि भेष्।

(२७) वेनेति। वेन चतुपलानि लोकोपसानि व ग्रही वसालिकाशः
रक्षलजः कदुलिजः कमसानि द्वे व निरति सानिः
स्वायत्तः कुशवावः सावस्वायत्तः। 
अष्टे वेषे: रहतः, वदु रहतः तव ब्रजराजः: एकतया एकमेवै
अभिन्नः शोभते वपनतिचवाहः इत्यथ। 

(ि) शालभस्तिक्रा उत्तिविनाः।

(२८) वेनेति। इण्यपि सज्जः नूर्त्ती सुपुरा नोरोशस्वरी विषः
संघः ताहृशी वृक्षालिकः, तव एव द्रव्य भवते द्वीति भवः। 
एवं वरसः
वोगाः। तस्मिनचकपत्र्यः दृष्टेः अवस्थैत ते एव चोष्ये।
कम्बो:
प्रज्ञा विज्ञानशः बुद्धारो व अनु चु। 
तस्मातु इत्यः अस्ये लोकः
(विविचारम्)

न सम्प्रातिभवस्य कविद्वयं सर्वभव्यार्थी नम
स्मारकद्वाकाम् मनसः कथेः सेवकामः।

तस्य कविद्वयो व्रतवाच्यो भक्तुष्णा भवस्या
वसस्याध्यपितात्मादेव हयो दैवे वसास्मिते॥ २८॥

(विलोकः) भवतु पुनर्वैस्मायं भवन्विग्राहसमावात्वत स्मरणः
हारः सयसदा शालभिन्नानाप्राप्ता भवेत्सः। कष्टमूले-
मल्लकारुः वालविचक्षनस्य कोरकनिर्विभुः (च) दृष्टः।

(सत्या करोति)

विद्युषः। इत्यदि भविष्यत्सद् स जीवः। (सीतासाम्)

(च) दृश्यः दृष्यः सद्यम् वा । अरुरा सद्याः कालम् आदिजः
सहां ज्ञेयक्षेपः सत्यसिद्धः। वदनविशान इरसः।

(१५) नेति। यथा समस्वन्देशं अथां कविरु वसस्यार्थी
रूपामायो न खङ्गु तारकवर्यम् यथाः सानोऽहा द्वितमसः तथा नापरः
हेतु अस्त्राः विशिष्टता दृष्टिः भयाः। दस्या वा वन्यः बहुआसः अन्तः
कालम् मूलः। दस्या वेषायः रणभारिपारी च बासुसे योमसः न
दस्यानेतीर्यस्य क्षेत्राः बासुसे चासिः बासुसे न च विस्मितिः भयाः। तद्
तथातु च धनी धनायमुक्तार्थी चासिः बासुसे चासिः बासुसे न च विस्मितिः
भयाः। तद्वृत्ततम् वसस्य विद्युषः प्राप्तिकारः। वसस्यानोधाय दस्य तास्ये दैवे
ज्ञाते हयसे नेमे वसास्मिते विस्मिते। नेम च वृद्धिः। कालाविनीचिः
क्षन्धीयः। शापूविनिर्विशिष्टं हस्तः।

(च) वैविलाशसः रूपाद्यतासः स्मारकाः कार्यावर्
र्हाः। बासुविचक्षनस्य भवेत्सः बासुविचक्षनस्य कोरकनिर्विभुः
हेतुः कविद्वयाम्।
विद्यासाधनबिब्यका।

सिंहासनपतिविन्यासमालाहि विद्यासाधनः। अर्थ उष अश्वकृष्णिः पुस्तिमार्गः (१)।

राजा। क पुरुषस्य आचरणसाधनां सक्तसंद??

विद्यासाधनं ज्ञा चरितंकाण्डवंशंदेव तत्
तिनिकैहिं दिक्षितं दार्शनीकरणं विपुरुस्त्रि दिनुमाहां
पारिष्ठराण। विषुर्वं मृगसारां सुधारकाश्य चर्चावालेषष\
विराण्डि पंक्तिसंज्ञासमावलां भर्मरुलां (२)।

राजा। भवतत्त्वतिसतां सत्ता प्रतिवेदता। (विद्यासाधनं)
सैवेयं सच्चीपनविद्या विचारसाधनां कर्मविद्या
हृदयेऽ (विद्यासाधनं)

मातानन्दयत्वं विद्यासाधनं यथा विद्यासाधनं विद्यासाधनं
स्त्रोक्तीं निन्येयेऽत्वम् सत्तानुसरीमयं द्विरिद्धृतिः।

(१) 'दत्तरूपम् चित्ररूपम् हैव। अवाक्षुण्णतिविव्यासमालाहिंसा
विद्यासाधनं। चल शुद्ध प्रवचन: पुस्तिमार्गः।

(२) 'दत्तरूपम्। या चरितंकाण्डवंशं पाणिकान्तेवर्गमेव दिक्षितः
कटाश्वविन्यासैनां विद्यासाधनं। पारिष्ठराण। विषुर्वं मृगसारां
विराण्डि पंक्तिसंज्ञासमावलां भर्मरुलां।

(३) 'दत्तरूपम्। चतुर्वद्वारां विनिरेत्तेन भक्तिः
विद्यासाधनं। दिक्षितं विनिरेत्तेन अनुजनयति,
पारिष्ठराण। कर्मविद्या कहौं विनिरेत्तेन अन्योपकावचवति
विषुवंति पंक्तिसंज्ञासमावलां भर्मरुलां। विराण्डि करोति।

(४) 'दत्तरूपम्। या चतुर्वद्वारां विनिरेत्तेन भक्तिः
चतुर्वाक्यविशेषं ताकृतु प्रवचनं खरे अवलोकनः
साधनां निन्येयेऽत्वम् तथापि प्रवचनं खरे अवलोकनः
विद्यासाधनं।
প্রথমোক্তিঃ

(১) পঞ্চৈতকী নীতি কল্পনাকরণানন্দন সংঘাতনেষা কিং
ধনঃ কৃতীতি নিশত্ত।

তথ্য প্রমাণে তরক দর্শনে নেটার, জোয়া: আচা: প্রাণঃ মল
নতুনো তথা নিশ্চিতে কথার গত নতুনো ধারার সংখ্যা দিকভিত্তির দিকভিত্তি নিশ্চিত 
কার্যকরতা থাকে। জানানো না নিশ্চিত নিশ্চিতিতে কার্যকরতা থাকে। তত্ত্ব তথ্যান্তর একোদম: আচার্য: পবিত্রত্ব
বিষয়ের উপর প্রকল্পে পবিত্রতার অপরিমেয়তায়: বিজ্ঞানের প্রকল্পের চাপিত উদ্যোগ পবিত্রতার অপরিমেয়তা থাকে। তত্ত্ব পবিত্রতার সম্পর্কে বিজ্ঞানের
ক্রমে লঞ্চন কর্মান্তরে ফির্কালাভীত কর্মান্তরে প্রকল্পের পবিত্রতার অপরিমেয়তা থাকে। এখন এই ক্রমে লঞ্চন কর্মান্তরে পবিত্রতার
ক্রমে লঞ্চন কর্মান্তরে প্রকল্পের পবিত্রতার অপরিমেয়তা থাকে। এখন এই ক্রমে লঞ্চন কর্মান্তরে প্রকল্পের 
(২) কথানেং কথায় বাকার্যঃ যা।

(২) বর্তন। যদ্য বস্তু ভূমিতে তরকিতে প্রথমে, যদ্য
বস্তু ভূমিতে প্রথমে আত্মবোধ সপ্ত নটঃ, বদ্ধি প্রথমে ১৫:
विद्याकः। परं बेरु जाधी पुरत्ने इति अवधिकृतांश्रूक्षरावली चिह्नित (१)।

राजा। (वचनयति—

"पिन्नते सोक्षिसं कातरद्धिश तान्त्र तष्कितमि।"
(विष्क्रम) यही! विष्क्रिषीपादः। (ढ) यही! अहस्तिख्या वाचः। यही! हक्का वैद्यम्री रीति:। यही! माधुर्यमन्य-वैषासम्। यही! निःश्रमाद्: (घ) प्रसादः।

(१) एनंवेद्यतु। वनः पुरतोक्षा आधीनिक्ता आधरावशी निशिति।

(ढ) विष्क्रिषीपादः: विष्क्रिष्या: श्रवणाचार्यतेवद्धास। तद्भात् कंशोक्षां र्वस्वीक्षितां वस्तुं लाभायते स्म: कार्यसिद्धीम्। निःश्रमाद् क्रीत्यम् विष्क्रियां ग्राम धनरविख्यातसंमन्त्रयम्। विष्क्रियां क्रीत्यम् विष्क्रियां ग्राम धनरविख्यातसंमन्त्रयाम्।
प्रथमीश्वरः

विद्वानः। ता च विद्वानामस्मितोद्धर ( न ) सुन्दरी
पिजळु श्रवणांतिलिङ्गप्रभुतिः पुष्पिष्ठमाणां धूरिनितं कझ
कु कहां सुहस्तिसदसागरें शब्दवीच्चिद्धु रहस्यविनितिद्वारी
महर्षिप्रामाण्योऽ ( १ )।

राजा। (पद:ने खित्ता, चतुर्दशमवलोकः) चही ह! द्विताहितः ( २ ) वर्तति। तथाहि—
सुतुरियतिस्तततः चिन्हे—
गुरुपुरुरत्र च यावलभ्यितेऽयम्।
खित्तमित्र सुतनोविपुखुतुप्ये
ख्रिष्टयतेषु विभवं सत्तुम्। ४२।

(१) तत्रस्यववश्चित्ताधिकारसामु चन्द्री पीवसि नयनाञ्चलिङ्गपुः
मुखायमाणः: पूर्णाः च कर्णकुन्तराजः कु भभावितानगरेऽख्यातः
रामसोऽर्थस्मृत्यहस्तो: सदिक्षन्ती।

(२) द्विताहितः द्विताहिः: खातवतं पंकितावः।

(४२) सुयुग्हतिः। पदः युग्माः अतिश्वरतः छुताः: देशातः
चिन्ते: आचें: विराजते: द्वित रेण: अल च पदः शािक्षण, राजः
आः वः। धर्मं ख्रियात्तापशोऽदनयतापशोऽसंहतः सदोऽभधाः
ख्रिष्टायितं। तिष्ठतु हिरं विष्णुवर्णां वर्षावः दिव्यं च यावलभ्यितं
हल्ल राजा। चतुर्दशान्ति सुतायायानायितं भागः।
विद्याभाष्यमविशिष्टा।

तदेहिः समुपखल सुभाषितेन शासने वतायायावः (री)।
न सतु व्यायामस्तंत्री धार्मिकापि उत्तिसिरूचित मौतिकानि इति। (उभये परिक्रामयतः)।

विद्‌ौषषकः। (गुरुः सरनू भविष्या स्थोत्रं नातिविल)।
सो चेसर चेसर भूमित्वर कलु एडः तत्र इरिव्या पालिकुविद्विते
स्वरूपदानं गुलामकुहिलेषु दंडकाहिः गाढः पालिका ता
वेक्ष ये पुरुषाश्रयम् (१)।

राजा। तत्सि मालतीकुस्मैदृश्कृतं वाल्यिष्यिः।

विद्‌ौषषकः। तत्र किं एक्स कलु एडः (२)।

राजा। सः हें। तत्सिर्यासि स्वतिकसिसि: परतः
खित्या सल्वभावादितः स्वप्नायांनया भविष्यम्।
तदेहिः वैशिष्ठलक्ष्यपविनेनां सम्भावायाम्। (तथा कुर्त:)।

विद्‌ौषषकः। तुरितत्तरमणक्ता (ब) सा जही सर्वमः
इत्य तद्वी भवणाहस्वसी पत्रपरिवाही दीसद (३)।

(१) सो! भेष्याराजः, सुतानाय खलितः, सनेन परिक्रामित-
तदिवभू बनामकुटिष्ठेन दयुकाचेन गाढं पारियाचे तस्म प्रेष ने
पुरुषाश्रयम्।

(२) तत्र किं एक्स कः खलितः?

(३) तुरितत्तरमणक्ता (ब) यत: वस्माध्या, इत्य तद्वी भवणाहस्वे
खित्या पदपरिवाही दीसद।

(४) वतायायावः वतायायावः। आप्यां वतायानरुकिपिताः
वाऽसः। कविता कक्षिः।

(५) अपकान्त वर्षिता तता वक्षीः। वस्माः द्वारमणवाहूः।
রাজা। শুদ্ধ ! সখ্তি ভবতে। এনামতুবস্ততা (অ) 
সর্বভাবে ব্যবহার। (নেপালী) জয় জয় বিদ্রোহানিপতে। 
সুখায় মাতপুণ্ডিতি (স) সাধ্যা ভবতু ভবত।। সম্ভাবনার

ধৃতি পদ্মতালেপুলপুরি সং কর্ণতাল হিষ্প। 
শয়স্ত্বাণিগ্রিস্থিতি শিখী মধ্যে শিখণ্ড গ্রিষ্ণ। 
মিথ্যা লেঢ়ি ভৃগুলকটিতর্ভসা দ্বারাহুর মুকরীর। 
মধ্যায় মহিষব বাণীতি নিজচ্ছটায়মাহাকালেমু। ৪২

বিধানান্ত্র হতি ব্যবহরে ভঙ্গনাভিষিক্তি পদ্মাণুনাথী চরণ:

(অ) বাতুর্জাতা ভালুকর্তা ব্যবহরে তথা ভালুকী ভালুকার্য হতি ভাব।।

(স) মাতামনী সাধ্যা মধ্যায়কাল।।

(৪২) ধৃতি হতি। মাতামনী হতি চন্দল বোধনু। হিষ্প। করি প্রাপ্ত নাটার পালনীটি রেকেঃ প্রাপ্ত সমিষ্টিত হরের ধরণীর হিষ্প। ধৃতী করিতে দুঃখে ভারত মাতামনীর শতাবধারণে মন্ত্রনালকান্ত মহিষনির হিষ্প। শিখি ভাবু: হিষ্প: মাতামনী শুক্রত্ব নবীন্ত্বাদাতার সং ভুজকিৎ ভাব। বড় বড় কাটিনী। 

বড় বড় কাটিনী প্রকাণ্ডে নিয়মতি গোপায়িত। বুদ্ধি। বন্ধে গতি। 

কাপোডিতব শাল। প্রাপ্তকাল রজনী বেয়ুঢিতের বিশিষ্ট। বাহানামামিতি বুদ্ধি ক্রমিতে ভাব। দ্বারাহুর দ্বারাহুর মিথ্যা। কেন নিশ্চিত শ্রুতি। শ্রুতি। অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ- 

রক্ষার। তবুক দুঃখী অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ- 

রক্ষার। তবুক দুঃখী অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ- 

রক্ষার। তবুক দুঃখী অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ- রক্ষার। তবুক দুঃখী অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ- 

রক্ষার। তবুক দুঃখী অক্ষরাপাদবিতি ভাব। অশ্বায়িষ্ঠ-
विद्यालम्बिका

भिष्णु, बिष्णुनारायण, जगन्नाथ, श्रीमहारक्षक, गोबिंद, संग्राम, जगदलकार, संस्कृतस्तुपि

गभीरे तबाभिकृतपरिश्रापाध्यायनिषिद्धतः

cुक्कूरस्तमारं रचयति निनादं नमति च ॥ ४४ ॥

विष्णुपत्र:। भो देवीं महंगवं गदृशं महाभासमंभव

विगुणिते नित्या (य) पद्यस्माप्ये प्रभुद्रव (१).

(१) देवीं: महंगवं गदृशं महाभासमंभव

(४४) विष्णुपत्र:। भो देवीं महंगवं गदृशं महाभासमंभव

विद्यालम्बिका विज्ञानार्थिको विचित्रायार विद्यालम्बिकाकाथादितिको विज्ञानार्थिको विचित्रायार

प्रथमोऽधिकृतः।

(य) प्रतितिधार्मिकां वात्सर्यां श्रीवास्तवतीति इत्यर्थवाऽस्थि:।
अधि हितीयोऽयां।

(ततः प्रविष्टी सिंहं समुखीने चेती)।

(परिक्रम) एक। (हरिकरमचले विधाय) हवा तर्फिए। झिज्जनाध्यंत्यनंकर (क) विश्व लक्ष्मीच्छिन्द सों दस्तीं संगुजागरो यि में अश्वालक्षीय प्रज्ञासिस (१)।

हितीया। (समालिख्य) सड़क कर्मियाँ। मा उच्च-कृष्ण गुर्णी (ख) में कुपड़ु, बंध अगे विड़िकास संप्रक्षिण-प्रज्ञेय (२)।

करिको। चहे! कौरिसं ते चब्बिशहिंगृहस्वर (३)।

तरक्षिका। तादिसं जादिसेथ तुष्य वि पुरुषी मंत-मंतीए चब्बिशपदी में हिंदियाँ (४)।

(१) बहवा तरक्षिका! झुंडविहिंगराजारं चर्चयः यादनायी वस्तु धारानाम! अभिमानीक्ष्य महतार्जी।

(२) सब्ज करिको। मा इनः कुपड़, गोरी में कुपड़, वाटि जया हिंदिया अवज्जुक्तवेचेन।

(३) बहव! कीर्तिन्ते चक्खुद्धरकथेय।

(४) ताइसः बाह्येयं तथापि पुरुसो सत्यवल्ल्यं भवत्तथे में झुंडमुः।

(५) झुंडविहिंगराजारं झुंडयं प्रविष्टं राजां चर्चयं पालस च एकं यसालाध्यं। महता प्रज्ञितता।

(ख) कौरी भगवती पर्वती। चब्बिशक्तिस्मय चढ़तो न एक-बनोलयें।
कृपया विशेषज्ञानिकों (ग) जपि भाषाका रूप
कोटिलार मै पुंक्तिविद्य (१)

ter. जै वा तां वा भूमि य पदार्थाद्वारा य न हि सिखितीहूँ
छुटायलनसमस्तगृहंध्विद्व (घ) (२)

कृपया शब्द ज्ञान मे ग्रामसँगी (ङ) कार्य विभा गोरा-
कारणकी जुनार्थपण (३)

ter. भूमि एवं तथा वि एवं भूणियादि मन्तवा
रक्षण कोज्याएवं लक्षण (४)

कृपया मा एवं मण कार्य विन्य स्थानातादृ विकाशा-
साधू सिरसुवर्त (ञ) पार्श्विच्छिद्र (५)

(१) चूल्यानिगमांगे अने आधारित कोटिलार मै पुरुषहित
(२) भावात् तथा भावात् न प्रत्यार्थ्यमेव न हि जो हो भुगतानमसांत
बहाते।
(३) चूल्यानि नौ अघ्यमानः। चार्टिनाध्य चार्टिनाध्या
कर्तिकासारः
(४) चार्टिनाध्यमेव भावात् "कला रथयं चार्टिनाध्या चार्टिनाध्या।"
(५) सैव अर्थ, चार्टिनाध्य गोरीत: चार्टिनाध्य गिर: चूल्यानि धारणा

(ग) चूल्यानिकों अभिन्नज्ञाने अने अभिन्नज्ञान
(घ) अनूचाहार्य विचारावहि
(ङ) आधारः समाधानमस्क। सकर्तिकारी कपिलाल। कुशले:
कंक्रितम प्रश्नमर्मा महया: लघुत्तमा यथा कपिलारस्कुर्म: भवकार्यम-
प्रश्नमयुपक्षयो न समर्थि तथा लघुम भान्तः युष्म न कर्षितवा
करोमे प्रापणि भानि
(ञ) चार्टिनाध्यमेव गिरि भावानु चार्टिनाध्यमेव चार्टिनाध्यमेव चार्टिनाध्यमेव
tां कर्तिकासारः चूल्यानि न कर्षितः प्राप्ते, तथा सैव शब्दाद्वारा न
தர. தா முண்டா விஞ்வசதிச் சமி என்பது குன்னலை வங்கமற்குச்சுணைச் சமி ராமா தரும விஞ்வாகம் பரிவர்த்தகச் சுருக்கான முறை குற்றவரவார். மண்ட காலமானால் சமி சமி ராமாக சார்ந்ததாக சொல்கின்றது (க) என்று விங்கமாடுகை விளக்கமாடுகை நிற்க வகையின் சமி வழி விளக்கமாடுகை சுருக்கான குருடையாக சொல்கின்றது. இம்முறைத்தான் சய்யக்குடை நிற்க வகையின் சமி வழி விளக்கமாடுகை தடர்ந்து மைய அது தீர்க்கிறது (1).

குரு. இவ்வொரு விசாராக்கணம் என்பது கிளம் கிள்கு மதிக்காதோ பரிவக்குரு இன்பதிர் இவ்வாச்சமாடுகை விளக்கமாடுகை நிற்க வகையின் சமி வழி. இருதோடு (2).

(1) நல்ல குறுவோர விசாரகம், போற்றம் குன்றியும் சுணைச் சமி சமி ராமா நம்பா, தம் விசாராக்கம் பரிவர்த்தகச் சுருக்கான முறை கூறிசார்ந்ததாக சொல்கின்றது, வருமானகாலசினை என்று வருமானகாலசினை என்று பதிக்கும் வகையின் விசாராக்கக்குரு என்று பதிக்கும், தொடர்ந்து மைய அது குறுக்கு விளக்கமாடுகை.

(2) குரு! இவ்வொரு விசாராக்கம் என்பது வண்ணாசியானவரும் பந்துகின்றன. பார்வக்கும் இவ்வாச்சமாடுகை விளக்கமாடுகை நிற்க வகையின் சமி வழி விளக்கமாடுகை தடர்ந்து மைய அது பந்துகின்றன. வினையாக்கல் மதிக்காதோ பரிவர்த்தகச் சுருக்கான குரு வழி. இந்தக் குரு வழி விளக்கமாடுகை தடர்ந்து மைய அது பந்துகின்றன.
বিখ্যাতভবিষ্যত।

দূর। তুমি উপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা (১)।

কূল। অজ দেশীয় ভক্তিরশিষ্ট বিখ্যাতগণ (২) অজ্ঞাত ভবানীর প্রসন্ন করিয়া বিবাহসামগ্রী ত্যাগে হইতে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত তাহা এক দুই শিষ্য অধ্যাত্মিক বিখ্যাত (২)। (ত্রতি নিশ্চিতী)।

(ত্রতি প্রবেশক: ) (অ)।

(হত প্রতিষ্ঠিত সীতারাম রাজা বিশেষ-রূপবিশিষ্টী বিশ্রুতকান্ত)।

দাজা। (সন্ন্যাসীনকর্মী) (ঝ)।

(১) কেন হুই কূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ?

(২) অজ একে ভক্তিরশিষ্ট বিখ্যাতগণ অজ্ঞাত ভবানীর প্রসন্ন করিয়া বিবাহসামগ্রী ত্যাগে হইতে প্রবেশ করিয়া।

(প) বিখ্যাতগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার আবার আবার নিশ্চিত।

(অ) প্রবেশক: নগৰ বিশিষ্টী প্রতিদ্বন্দ্বিতা অজ্ঞাত ভবানী নিশ্চিত।

(কু) নিশ্চিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধ্যাত্মিক নাভিন্ন: মহান নির্মল গৌরী তুলন তুলন। অভিনিত নাভিন্ন।
हितीयोऽः

सचिन्न पञ्चमरे खरे भगवता मर्गेष्ठ भक्ति उक्ते
जानामयजययायं कमलमुः कामालारे निम्ने।
वधामीभित्तसतं विष्णुवेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि विद्वेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि विद्वेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि

(अलकायपममिनिय)

विद्वेद्वेदः सामस्तहर्षस्वमाय वद्य भवेत भ
क्लितस्वमाय वद्य च विद्वेदविस्म्यादाभिम

तत्त्वानकोठानिधिरंजतज्ञभाववस्ववः
आधारादेशयाथैं महनाशिशिपीशाध्यायितकमसु

(१) तार्किकता। भगवता भगवंश परेष तिहितु पञ्चमरे खरे।
काने भक्ति उक्ते दश्रे खरे शतवर्षाकं कामालारे
निम्ने सत्यां जानां तर्कविश्लेषणीयां वधामीभित्तसतं विष्णुवेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि विद्वेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि

(२) विद्वेद्वेदः विद्वेदविस्म्यादाभिमभिनि सामस्तहर्षस्वमाय वद्य भवेत भ 
क्लितस्वमाय वद्य च तत्तां वस्तुः विद्वेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि विद्वेदविस्म्यादाभिमभि-वर्जितं वि

(३) अलकायपममिनिय।
चरित, सके चारायण!

मंदिर: कुलसंपाद्यसु वेलवेषु
नूनं विभासिस् मद्यनं पवनाकसमय।
हारप्रकाशसरलाः कथमन्यवामी
खासा: प्रतितिदुक्कुलदशा: सरलति ॥ ३ ॥

तत्पुन्तातिसुमुखात्रस्य (२) लघुपुल्लग्नारः
कदलोगन्धस्य सार्गमार्दश्य।

विद्वेषकः (संभ्रवा निर्दिष्ट्वति)।

राजा। कैयमबुङ्गमौलसुध्रा (३)?

(१) जन्मित हत। तद्य समान: काल: पंडितेभु कोशीवेषु
धिमनं दारुमियुर्वार्त भाष: काळसमांसु भ्रमकोऽर्थः मंदिर: सिधिन-
प्रवल: बूमु नूनं निधिं पवनाः वायवास्त्रवः विभासिः, अल्पश्च
नभी फुरारकाभ्यार्याः: हारप्रकाशसरलाः दृष्टां हरि हरि याबु
खासः: मन्त्रावस्तत: प्रमाणिता दुःखसंस्कर्म वशनस्य दया। असुभाविनि
ये: तदाभ्यात: चला: कालं चरितं वल्लिता। अति मन्त्रावस्ततिः पवनाकः
कन्यानुरुपे एषाः: यथौ जयाबद्धाकर्षः। तदुत्तरं दंपतिः, वेषात् मण्डलावाना
में या पवित्र शैलार्केनादिः:। चतुमात्रा व्यक्ते मन्त्रीर्वायमण्डणी तादृश हरिः
कध लघुविभवः इत्यहु।

(२) पुष्पातिसुमुखात्रकृष्ण मुखाभि: अविधकारस्ताभि: साधुगी-
स्बानाभि: कदलक्ष परिष्कर्त।

(३) सेव्या अनिजस्मा सोनमहा तुम्हीमार्दिकरः।
विद्वृत्तः। (भूमावचरणी लिखित)।

राजा। चतुर्दशसिलिपिविद्रो (ड) वचनं न लदीयाच- प्रवचनं।

विद्वृत्तः। (इन्द्रजिज्ञासवर्णम्) भो ! दिखुङ्खिद्रोहं ट)

मूली चित्तामि (१)।

राजा। किमिति?

विद्वृत्तः। देवी संपर्दं जीवं मं परिशाणकिर्ति (२)।

राजा। तामेव विरतमव्राणात्माम।

विद्वृत्तः। रक्तु रक्तु (३)।

राजा। चत्वार दक्षिण (४)।

राजा। किंनामंचेत् परोहितः?

विद्वृत्तः। सससिंगो शाम जश्वी उष्ण मिथ्यति-

(१) भो ! देवीतोहतं बोले चित्तामि।

(२) देवी साम्राज्यसेव भावे परिशाणिशित।

(३) न खलु न खलु।

(४) चोल्यागतः स्मारक-भ्रंशः परोहितस्य दुहिता खलु यथा।

(ड) चतुर्दशसिलिपिः चतुर्दशसिलिपिः राजाराजेश्वराः।

(ड) दृष्टिः ब्रह्मापूर्तः।

(च) चतुर्दशसिलिपिः चतुर्दशसिलिपिः राजाराजेश्वराः।
विक्रमभिक्षुका।

स्त्रिया भविष्यचारिणी (त) बहे दुरिधा चिन्तरमाला
कषा (१)।

राजा। (खगतम) मधी देवी उपहसिततुलनामिच्छति।
(थ) तजीवमार्गसंहि। वर्धतां परिहासलताः।
(तत्: प्रविष्टति चेन्द्री)।

(परिक्षा पूर्वक वलोक्य) कवज एस देवी चाराघरणविशेष तम कोडूळकलसका तुसारपृण्य जस्य ज्ञेय सतिहितो वद्धि। ता विश्वेषम्, देवीसंद्रिं। (उपत्यक) जनमु मधुरु महा। देवी विश्वेषं वाराणसीणु दुरी विविक्षाहि विष्णु-
हितमार्गसी ता तुष्मिं (द) बरस्त्रतंशं हंसर्वं एव ज्ञेय एकाए गैरिष्ठीय करस कहलीचालसं ता पविसु देवी
देवी सुपरिश्रष्या तत्थि कषा (२) (इति प्रविष्ट: नाटयति)।

(१) गमन्त्रि को नाम अनन्त पुनरः गायन भविष्यावर्कृतो
पांकु दुरिधा चिन्तरमाला नाम।

(२) कष्टमेव देवीस्त्रारणश्रीकणेन कस्त कौडूळकलसक सुपरां-
पुलकोक सतिहितो वटाते, तादेवपर्वास्मि देवीसंद्रिः। जवतव जनमु
भगा। देवी विश्वेषम्, चाराघरण भिन्नोग्रासिः विष्णुहितमार्गो
तदुपुण्याविविदित्वं भविष्यात्मसं। एव कष्टमेव गैरिष्ठीय जस्य कहली-
चालसं ततु परिश्रष्या देवः, देवी सुपपरिश्रष्या तत्थि वर्धते।

(त) विभिन्नविलक्षणी भविष्यावर्कृता चर्चारित गेपः। चब्बर-
माला चाराघरय चाराघरय चाराघरय चारसं तत् श्रुत्मण तस्मात देवा चविकार
भौतिकात्माः।

(थ) जोगं तुष्मिं। चाराघर्य निदामः।
(द) सतिहितम् वर्धितः।
(तत्त: प्रविष्टति देवी अतथापूर्वविषयेष्टि
विभवतः परिवार: )

देवी। हला मेघले! (ध) कुणीयुधु जामादुषो सुहाबलोद्वरण (१)।

मेघला। (तत्त:विवाह्य गिरिशिः चाचारय्)। अङ्क कारारामनु! पवणस्वरूप सत्तं सुधु कुशसु (न) तारामेलायण (२)।

विदुहकः। (तथा कारोति)।

देवी। मेघले! तुरिंदे देवाविस्वर भामरीयी जेश पोजालिसि हुद्ववे लाभादलीयो सुविदि (३)।

विदुहकः। हुद्रोपारान्यप्रिय धवं सत्तारिसमंडलं च येकः (४)।

चेतः। (विलोकः) दिहथुश्रु दिहु सत्तारिसमंडलो संपुष्टि शिश्र (५)।

विदुहकः। अथि सुभे! दिहथुश्रा दिहथपरिसमंडला संपुष्टा शिश्र तिः भण (६)।

(१) फ़वा मेघावे। दिवारां वानादर वानादोपतामु।

(२) अङ्क कारारामनु! पवणस्वरूप सत्तं सुधु कुशसु तारामेलायण निबन्धमु।

(३) मेघावे! तुरिंदे दानव स्वरूपः वेन वन्धाविते तत्त्वं खाजाज्ञवो खाजाज्ञवे।

(४) हितवनासानि सुवं स्मार्तिनिर्धवं च येवेच।

(५) दत्तमु हे दत्तमु वस्मवक्षवु चं मृगः।

(६) अथि सुभे! दत्तमु हे दत्तमु वस्मवक्षवु चं संस्कारसाध्यात्मिः भण।

(ध) मेघावे तदास्या: चेवा: धवो दिहरामु।

(ण) तारामेलायण परस्त्रान्यश्रीपाठशालाय: धवो बनमु।
विद्यासाधनिका।

( चेतविद्वृद्धिपुर्वपुनः पुनः सत्याभिमिखतः ।)

चेतं च चारावृहणं ! देवीदासी बंधुलो ( प ) कुर्च चः तुए परिशीत्यां च। श सुणीयचिदं दीर्घं वेद यसा-वत्या ज पुरिसो पुरिसं परिवित्तिदिहिया च इतिकः चंब्रमाला च उसः चंब्रमाला जेव ( १ )।

विद्वृद्धिष्ट। आः दासीए तुहिर्द्वी ! कौशिक्ष ( प ) अभिमित्तिष्ट ! टेटेटेटकारिष्ट ! दुहुंसंघित्वी ! विसम-कार्ति ! कलिद्र विभ तुए ता रक्तिकाङ्ग्र ऋतां ( २ )।

(सर्वं हस्तति )।

विद्वृद्धिष्ट। ( परिक्रामित )।

राजा। देवीं। बिलवधः कुहवाराण्यः कुवलयवत्तीः स) प्रतिगतः च। सम्भाविरिष्ट गल्लायम्। ततु कीन्त्रितु काँफळ-हीपादारंगतेन नरेन्द्रेण सिद्धविरिष्टविलकातामख्यो।

(१) आः चारावृहणं ! देवीदासी सम्भवः। खलचं खया परम्बिवे

आः तीि हीपादारंगताः। स्थर युद्धः युद्धवत्य कोः।

चंब्रमालांवरुपन् दुहूः। (२) आः काल इति! कौशिक्ष ! अभिमित्ति ! टेटेटेट कारिष्ट !

दुहुंसंघित्वीं। विसम-कार्ति ! कलिद्र विभ तुए ता रक्तिकाङ्ग्र ऋतां।

(प) बसुः। अकषग्यहः। वा तद्धः।।

(फ) अभिमित्ति। अस्तिकारिष्ट। दुहुंसंघिते।

विसम-कार्ति ! विसम-दुहुंसंघितानुविरिष्ट ! कार्ति। प्रतिगतः। रक्तिकाङ्ग्र फलावतः।

(व) कुद्रावर्णी। तद्दाह्य। खलचं भाष्यः।।

(भ) नरेन्द्रे श्रीमानं। विनेन्द्रसामपिविचारभाष्यः। दिक्षा।
देवी। कुरंगित! देवतादुर्बिक्षर देवस्य पार्श्वपदिव-तिष्ठि नीविन्धि (१) (इति सपरिवारा निष्क्रान्ता ।)

कुर। (परिक्रमित्वं) च चर्च अज्ञाताराश्रणी
शोभालिङ्गश्रुण्यान्तरे वर्षी विश्र मुहिमेत्तिलिङ्गी
चिंत्यि (२)।

राजा। तद्दान्यैः।
कुर। (किंतुइपास्य) भो! (म) चम्वरमालाव-ब्रह्म में बाहरहि (३) द्यवस्त्रले कर्पित।

विद्युषक:। चा: दुष्टदासि! भविष्याकर्षणि! तुम मि।

(१) कुरास्ये देवतादृश्यस्य देवस्य पर्याप्तिनेन भव।

(२) घम्भारय चारायशो नवमारङ्गायुमानरे। वर्णारं चम्वर-मालिनिर्मित्विश्वः।

(३) भो चम्वरमालाव! देवो आरंबह।

विक्रमात्र आद्वेद्य: शाणिध्वरेष्य:। या मध्यावधी:। तासां चम्व्र:।
राजसाण्डुपकोऽविस्त:। साधिशस्याभास्येत:। चम्व्रास रजसं दृश्यदेवः।
तासां मृदूः। युक्त:। साधिशस्येत:। तेन अवश्च त:। शोभित:।
धातपूर्वतं चरितम् अनाकोंकितपूर्व आपारंभ।। चारोरितं श: कः?
विस्तर्।

(म) चम्वरमालाव! देवो आद्वेद्य चाम्व्रास लाभित
शेष:।
ヴィシューローハの

मं उञा:सर, ता तुञ्चारिसजविश्वकुपुरुकिलेन दृष्टकोणे भान्ति तांडुकोः (१)

राजाः। कुरक्रिकै! टेवीमुखन्ते तत्तपिरवारे कृष-धारायणः।

कुर। (निर्मानां, परिक्रामितकेन) (२)

विद्वेष।। पिन्नवच्छविषोद्भवै सहामालिनिकारिदा

रघुणवर्ती शाम वाचकिः (१) किं उपं कीए वि सरेव-धाय एसा (२)

राजाः। (विलोकः सागतः) स्वद्यः! दिश्या वर्षें

समप्रकटजन्यप्रवचन्द्रशिनेन (तां प्रति) संन्हे चारा-

यशः! सेव्यम् सम्भवः विष्णुविषाणविश्वविगी वर्षलचीः।

प्रदमन्तो ऋषबामि। निपुणप्रजापतिनिमोणोणिवेशाः।

यतः—

(१) श्रोः! दुःधाराः! मतिःरक्षने लखिः माधुर्यपराः, तत्कालीं

धर्मः धर्मं-दृष्टकोणेन दृष्टकोणे भान्ति तांडुवरिः।

(२) प्रवाहवर्षोद्भवै सहामालिनिकारिदा रघुगती नाम

चरित्वंका किं पुनः कार्यायि कृष्णतवेशाः।

(३) अहारसज्ञ मर्यं मण श्वर्त भान्। तमरिवारे तः तः हाले

परिवारे। परिक्रामितकेन सहामालिनिवेशाः।

(४) पविन्त्रा शेतःशकाः। घैरता देवताविषेधेः अन्यर्विषेधाः

पवित्रः। पवित्रम् सन एव शिष्यकुणी सौर:। तत्कस्मण-

विनो नमहेनारिपः। वर्षस्वः सोऽरा कुर्षः वायलोक्ति प्रविष्टः।

पुष्करिणः वेदाग्राहः! प्रजापते। सहस्रां छठं।
चन्द्री ब्रजः कद्दिकाङ्क्षमकाङ्क्षश्रीतिः
मिन्द्रीवराणि च विसंकुटितविभ्रमाणि
वैनाक्रियन सुतनोः स जंघ विधाता
जिं चन्द्रिकाः काचिदश्रीश्वरचः प्रसते ? ॥ ४ ॥
चपिथ चाखा खलु चचवामि तारिम्यं वयोवसामलं
कुर्वते। यथा दिव्यनिमयमभिन्नवाक्यविकल्पगतेमानसा, ख
तिष्ठति।
उत्साळालकभजनानि कवरीपाशिषु विचारांसि
द्वारां परिक्रमं नीवनसनं भूलास्योऽयतः ॥
तिष्ठेत्तिचेद्विद्धितानि बचसां चिकोलिसंक्रान्यः
खोशां ब्राह्मणि नैवेद्रे प्रतिकां कोषेषु वेदिकाम: ॥५

(१) चन्द्र हृदि। सन्त: भैः भीतर: न त्य भक्ति च चांगे श्रीता
कोटिकां भगवनं भक्तिं नस्तुप्पोषण। न संघन्ते हृदि भाषाः।
कद्दीकां रसाशिष्यः अपारमेव शैलं शैलं दू: जनकं
विप्रमोक्षं हस्यमिस्यं सदृश शीताविनंदशः अश्व भृत्केश गेलं वीणां
यथा न तु विभिन्ने हृदि भाषाः। चन्द्रीवराणि च नैवेद्रोऽविनं
विश्रुर्द्वा विनिविस्ता विभ्रमा। विभाषा: अपाकुशाचार्यसंदुः वैधे
नागोऽविनं न त्य भक्ति नवयानि तेषां विभवविधाशिवधिति भाषाः। वैने
प्रजापतिमा अक्षमये ज्ञातानि, च भक्ति: खीरोऽविनं कथा
विधाता भग सदृशित चेताः। तथापि अमोहश्रुचि: अक्षमये
कृष्णचं णनिर्द्वं भी प्रसते ? वहारकायेः नैवेद्रायेः। वननािरकाये: ॥

(२) अभिनेति। अभिनेतुषु नूरनेपु भक्त्यं भूष्ये च। विश्व: शिवाराग: तदगतं तदादितं सानं भक्ति: साधते।

(३) द्वारके। द्वारके वतायं ज्ञाति गवां गच्चति अतिशारः
बिद्मालभेंकणा।

विद्वदंकः। ( चाकारमाकल्ये सोपहासस्रू ) एवं खुरती स्वभवित देवीस्वासं गंध्रव (१)।

राजा। सखी! प्रशामस्तावत्।

विद्वदंकः। किं तुम प्रभुवंहस्वलीवंद्री विश्र दाशि दाशि खसो भवसि ता गूडो दोंदं विश्र भवं द्वध जैल परोहुदभरं उष देवीस्वासं गंध्रवेण्द्र (२)।

राजा। सवे सभायाते लवि किं मंढळे कृषुम्ब धरित (३)।

(१) एं पुरातो भूत्स देवीस्वासं गंध्रव!।

(२) किं लमबथंहनीवं दश खाने खाने खाने भरासि, ततु गूडोदर्द्द दश भागाने पररहुदभरं चरं पुनरेको गरस्माद्यं गंध्रवाम।।

(६) कृषुम्बधरित कृषुम्बानी करोति जनवयनियं भेदः। क्षाश्चाले निम्नश्चालन स्वभवशाल्यं जो वते चरदो झुप्पु।।
ছিতীয়েন্দ্রঃ

বিদ্যুম্ভঃ ( বিদ্যুম্ভ যুরোস্থলোকবাস ) ভো দ্যাফালঃ সন্ধালাই ( য ) করেদু লগা ( ১ )
রাজা ( বিদ্যুম্ভ কন্দুকীন ক্রোড়তি তথাপি )
অনন্দসীহিনূপুরকশনচারুচারিকামঃ
ভগ্নবধিষ্ঠিতিসিখলাচলবিলিততারচারচারচট্টম
এদ্ধ তরলকথ্যালবিষেষ্যবাচলিত্তঃ
মনো চারিত সুব্রুভঃ কিমপি কন্দুকন্দুড়নম্। ( ২ )
বিদ্যুম্ভঃ এখন জোগ ( ২ )
চন্দ্রলাহলচলিবিজিতচলিদ্বরলং চলিং
বেলিয়া ওষ্ঠিবিষ্ণুবণবণবিধাযঃ

(১) ভো চদ্ধার ফাল্কালি কহিং লম্বন।
(২) এখনেবিত।

cন নারায়ণচারিকাসিংহেষি তথোকানায়
বধিষ্ঠিতী ওষ্ঠাত্তো পাইন্দু নং চারুচারচারচারচারচট্টম।

(স) দ্যাফালের ফাল্কালি আঘারবিষেষণাত। বধিণ প্রথম।
(৬) অল্পত্ৃত। অনন্দসীহি অনন্দসীহি চন্দ্রপুরকশনচারুকামঃ
ষথা তথা চতুর্থি প্রত্যেকের দ্বীতি নারী স্মৃতিসাধারণ: যাবক তারসিন্ধু।
অস্তি ক্ষুদ্র মঙ্গল চিত্তবিকামচতুর্থপত্র থম চন্দ্রপুরকশনচারুকামাত্মত্বং
তথা চতুর্থি: স্মৃতিসাধারণ: যাবক সার্থকচতুর্থপত্র থম চন্দ্রপুরকশনচারুকামাত্মত্বং
তথাপি তথা তরাকুমার: প্রথমে প্রথম: কন্দুকন্দুড়ন: চয়নান্তরপত্রং মায়াপুরত্ব: যদ্ই তথাপি প্রথমে প্রথম: কন্দুকন্দুড়ন: চয়নান্তরপত্রং মায়াপুরত্ব: যদ্ই
তথা চতুর্থি: প্রথমে প্রথম: কন্দুকন্দুড়ন: চয়নান্তরপত্রং মায়াপুরত্ব: যদ্ই
(৭) দ্যাফালের ফাল্কালি যাবক গোমস্তারিত। সূচন কৃতায়।
বিদ্যাধরসিংহ

লক্ষ্মণ সরস্বতের স্নাতকোত্তর সাধারণ মহাজ্ঞানী ইন্দুরেশিয়ানের
কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান এ।

রাজতে সুসমাচারবিচ্যুতিক্ষীপদাধিকৃত পুথিবী ও মহাকালের নিদর্শন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলো।

(৫) অর্থাৎ গুরুত্ব বর্তমানের ইন্দুরেশিয়ানের কথা এবং সাধারণ মহাজ্ঞানী ইন্দুরেশিয়ানের
কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান এ।

(৬) প্রতিক ও প্রতিকৃতিতে ইন্দুরেশিয়ানের কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান।

(৭) অর্থাৎ ইন্দুরেশিয়ানের কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান।

(৮) প্রতিক ও প্রতিকৃতিতে ইন্দুরেশিয়ানের কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান।

(৯) প্রতিক ও প্রতিকৃতিতে ইন্দুরেশিয়ানের কথা ও প্রফেশনাল গুণগঞ্জানের বিচারবিতান।
हितोत्सुः १

हेलाहितभरक्षनिविदलिमि-

श्यामचयं रघुदतीय चिरं नतं।

( पुनर्चित )

और्क्षरार्थिनिकायं कर्षिनां श्यामचयं

श्यामचयं कर्षिनां वविगुजस्तानां वतात्सिद्धिमानुष्यं।

श्यामचयं कर्षिनां वविगुजस्तानां वतात्सिद्धिमानुष्यं।

वशिष्टाप्रदक्षिणे कुश्यन्तास्थसे नास्ति लोचनेविरख।

विशेषवाक्यः। भो विरंग हेलाहितकमालेः (१)।

राजा। न वेषां विरंग शही किं तु करतलवसदा

आंशिपदा (२) समधिमिनिवासानवशलीकयति च।

अन्य —

(२४) भो विरंग हेलाहितकमालेः।

वे भमरकान्त: दूर्भक्तविहेरा:। तेनां सज्ज्योः भाष्यकाराः: देवभीमः

वेषालेम् ज्ञननाशके खवारकरां वे मार्गाधाः

शुमार्थाः श्री। सखारू वेषालेन शब्दावशायनेन वेषालेन केहन्त्युस्त्यु।

कर्षिनां चिरं ज्ञानं रघुदतीय। वशिष्टाप्रदक्षिणे हतस्य।

(१०) चारकै। दरम्यान काशुको रविवसदानवशलीकः विग्रहितं

अर्क पार्थो रावणं महाराष्ट्राणि दुर्भक्तविहेरा

वशिष्टाप्रदक्षिणे कार्त्तिकाः रघुदतीय। वशिष्टाप्रदक्षिणे

भरतवशलीकः। चारकै।

(२) करतलवसदास्त्रिपदा। रघुदतीया रघुदतीया आंशिपदाः

रघुदतीया।
विन्यासालमिखिलः
कक्ष्येरिजितजजेर्दुमलिन्यां कःतां करे कन्यां
कौश्किकौत्तकमिष्यभावमनये तातं वस्तिक्यावनम्
अड्ठायसिकाकज्ञेतकवादलसखिताैतीनं हया
दीर्घाश्चाँतश्रावणकृतसहायसिद्धांनेतिसिं पाषाढ़कः॥१॥
विद्युष्कः। तां एहिः सधनसर्क्का सुंदरीः। चन्द्ररिखड़
पेशावुधुपीपुष्पां दुसीश्रुं दिःसीरी पीसस्वर्णं दिःसी
मधुक्षच हङ्कारालं हस्तिडु मधुक्षच नंमनंकाराधिकारो भोजु विरहाव
उत्सी परिचारिकायामनो मथिनु मधुरमदनमविलिमहिंचिता
वादद्वापि काठिदाँजीविदी (स) चारायशवक्षुयो (१)।

(१) तेष्यो भक्तिमयां तुम्रीः। काङ्क्षमार्गेण प्रेमस्तर्प्रीणीः।
प्रेमां तुषा चरितमां चरितमां दीयां भक्तिमयां वृतां
प्रवर्तनां भक्तिमयांकाराधिकारो भोजु विरहाव
उत्सी परिचारिकायामनो सुखं मधुरमदनमविलिमहिंचिता
वादद्वापि काठिदाँजीविदी (स) चारायशवक्षुयो (१)।

(११) वषोत्ति। अन्यां कारिकाय वक्तानिया दस्कान्ताः ज्ञते कारिक
अस्फलं य धनुः तद्दूर्य अविनं करे कर्ता श्रोतां यथा
कौटिक तर्कशो भावः कक्षां ताः तारामु भावनं वस्तिक्या धक्को
रणोऽस्थरेश वरिष्ठाभिमुः व पहः पहाः चपेशनमिति वास्तुः तेष
का: त्वं वेदत्तदः तस्मां शास्त्रोत्तरीयं संस्कृतमानां तद्र
वह्रणोपदित्व वास्तु तथा दीर्घार्थाधािसिं। वत्र तर्कभा यथा चर्म
वरं कृतं यथा चर्म तत्त्वं कृतं यथा वास्तु तथा दीर्घार्थाधािसिं। वत्र तर्क
निललालणं यथा अभावं च भक्तिमयाः। परमार्थं अविलिमहिंचिता
वादद्वापि काठिदाँजीविदी (स) चारायशवक्षुयो। मातृकांविशिष्टीः
चिंतिष्यवतः॥१॥

(१२) पीययसनुर्जनं गत्तुपरिरिसतं पीययसनु अष्टसत्। पघुः
(परिक्रमा सौपानावतरण नाट्यसः)

विद्रूपकः। प्रदेवं देवदामं जशकारी लेही जली च दैवसिधि सा (१)।

राजा। द्वारा हरिहंडवरः (४) मनंत्या च।

विद्रूपकः। एष्ठ दिवं दिवप्रम्भः। सा कालि पि नंतरदिरा चिहरि (१)। (सतविन्यमवलोकितस्मिन्)

राजा। (सविषार्य भव्यमवलोकः)

(२) प्रकृय देवकुमारश्रीं देवीं वनो न दृश्यते च।

(१) एष्ठ दिवं दिवप्रम्भः। वा कालार्थी दााफः नैरता निरूहः।

अंधुरभिचारः। यंत्रं सर्वदिवः। आधारः। नैथं तेन्यं कृत्यसाधनाः।

कमन्तरः। कमन्तरः सुकृतस्तेष वाच।। विरु्द्धकः। विरु्द्धकः प्राचीनाकाराः।

कृत्यसत्वा। कृत्यसत्वा नित्याकाराः। दद्येशथा यत्म अनिष्टावः। परिचारिकाः। परिचारिकाः विद्यासागर अनुसाराः।

प्रभुः परिचारिकाः। विद्यासागर अनुसाराः। जनः। जनः प्राचीनाः।

कविद्वारिकः कविद्वारिकः सर्वमायिकः। कविद्वारिकः सर्वमायिकः।

कविद्वारिकः कविद्वारिकः सर्वमायिकः। कविद्वारिकः सर्वमायिकः।

(४) हरिहंडवरः गमनेनरवी श्रीकाराविको त्रिभुवनः।

(परिक्रमा सौपानावतरण नाट्यसः)
द्रव्य चरणकुशम चुरितकुशिमा मेदिनी
निवेदयति कुन्तुस्वतितकरं कुरंकीतां
छहा किमिदंधुंतं न च कथोदरी हस्तति
भवलेखत चद्दरः जाति मोहमायामिमांसा ॥ १२ ॥
( सत्य्योमभिनीय समलतानुसारी च )
शिखामिंहितीशंजशिष्याकथें मेदिनी-
सितो लिखितगुम्मनार्णसत्वेशिवान्त: स्रजः
इति स्वर्तमन्तर सुभितहारसुङ्कालिते-
रित: अवशयानसत्य तुजप्पमादेः चुतमु ॥ १२ ॥
विषूवकः। शुकु रसिवे विच्च तालेवखे।

( १२ ) विशेषतः। चरणवः: क्रुखु मेन चरणबेन बुरितः क्रुखः
वश्यालोकी मेदिनी कुर्कीताः: बशाः: काव्यमः: कुर्कीतिथिष्ठः
कुन्तुविविदधर्ममां निवेदयति जातति। क्रुणा प्रति नायेन,
कथोदरी या ग च हस्तान्तः, दस्त किमु क्रुः नस्तु कार्याः? चः चाः
दस्तं गोकु जाभां गोकुवनीरस्की चायाय जुतति मनोर्ति दृष्टि अवगतः
स्मां चायाय बुधाः बुधाय वसात् जाति सन्मोर्तः दृष्टि अवगतः
स्मां चायाय बुधाः बुधाय वसात् ज्ञाति सन्मोर्तः दृष्टि अवगतः
समाः। धृष्टाहें अख्यवा अद्वैतगतिः चौतुष्पन्तितं पुष्पितं
चतुष्काण्डः।

( ११ ) विशेषतः। ददाः: अनिस्य प्रदेरः अद्वैत अद्वैत: विखंसिंहः
चुजुरलं मेदिनी निवेदयति निवेदयति भूषणतः। इत्या: अनिस्य प्रदेरः
वाचितं निद्धरः कवित निद्धरं किंतु निद्धरतारं कोशः। चुजुरां भावम्
वाचाः नां: कक्ष: निरोधयाय वर्धेयस्य: वषोवेवधापात: वाचाः: चुजु
जाताः: कर्णः अद्वैताः। इत्यत: अवशयानसत्य: अवशयानसत्य: अद्वैताः
चुजुरां भावम् वाचाः चायाय वसात् जायाय वसात् जायाय वसात्
चायाय वसात् जायाय वसात् जायाय वसात्।
(আদায় প্রসাধ্য চ) কথ্য চক্ষুরাই পি পিছ্বাস্তু জাহ
শালকবেরিস্তি (চ) তা পড় এই (১)

রাজা। (কাচরিত)——
* বিধতি সাক্ষিকং কতচরিত্র নাম্ন তাহিমামা
তথা প্রাণলী কিমিপি চতুর্লোচনয়োঃ
(ভিম্ভায়) ধিৰে! ধিৰিদীয় ন পুনর্রাজ্য চতুষ্পদী
(ভিদূপকঃ) পৌরন্ড্র দত্তাত্রী গর্ভনাথে।
চিন্তিক্ষামো। তা এই মন্তব্যপী চ জাভবিভূ (২)
(তথা কৃত্তেনেপথে)
থাকালীন লক্ষ্মণারায়ণ বাদন যহুরামে নেত্রা-
তৃণপ্রভলিতেনেক্ষণধ্বন্তনা; খাসা: প্রসপন্ত চ।

(১) গুচ্ছ চক্ষু গুচ্ছ গণের গভীরেতিঃ নামঃ কদম
পশ্চিমবর্ত্তি প্রিয়বক্ষঃ ! যদি কাতাস্তীতি তথম, এতবে।
(২) পৌরন্ড্রা যাম সুমিত্যাবৃক্ষগুলো অক্ষায়: | তেন্দ্রিয়
জাভবিভূপ্রভাসমান।

(চ) কাতাস্তীতি। ধরম ধর্মং ধর্মমূলং ধর্মে সত্যতি কামাকামং।
* গুপ্ত গুপ্ত। প্রমাণঃ পুষ্প আকাশাঃ | তথা সামাজিক
আকৃতিক ধর্মবিনিমিতি কথা ব্যজনয়ো নবদহে সর্বার্থ আধিপত্য-
নীতিঃ চতুর্লোচনয়। মন্তব্যে মন্তব্য কথা কৃত্তি মরে।
(৩) পৌরন্ড্র: বীজক্ষান্তি। মন্তব্যপী কাৰ্য্যপরিচয়।
(১৪) ব্যাখ্যাঃ। বনব বহুমে তব বনম নারীবাসকাম যঃ পাষাখন
কাৰ্য্যে প্রতাপলীপিতন্ত্র: কামায়তেন ভাসারু করুকথার প্রকাশঃ দৃষ্টি
विभागाबंधिका

गौरी कृपायत वर्णते यदि न तेन तत्तु कोषिक प्रिये युवा
विकृतिधिक तत्तु खलु पांडुबिलासकलोकसि विशिष्यः। ॥ ४ ॥

विद्वानः। ( चतुर्दशं) भो सिद्धांनं ( खं) करे विद्वानः
प्रमाणाती वाणी सुणीभद्रि (१)

राजा। भिष्जनतिः कवित्वभिन्नति!

विद्वानः। भो वक्त्वाण्ये ने (२)

(१) भो विशाख्यं कृष्ण, अवासुणी वाणी जूव हे
(२) भो अच्छं ने।

नाथाकृति तद्वन् पालु, वद्र नेवसोड़िर्दें वर्णम वायुवं वायुवं
आपात्त्वः य, वद्र प्रेक्षोविदस्य वाचर्तकं कविकं निष्कं
विनाशकं देन: मथे प्रसमिति धर्म न नातु तत्तु तेन तस्मान ब्रह्मानी युवा
विशिष्याविदः। वाणी निष्कं उपलं च च च च च च च च च च च च च च
विशिष्याविदः। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न
निष्कं ब्रह्मानी युवा। प्रत्येकानाम् मन्त्रं वर्णम वार्तां न

(५) विशाख्यं भजनमं वर्णमं वर्णमं वर्णमं वर्णमं वर्णमं वर्णमं
वाणी जूव हे
राजा। कारित्र कारिंदुर्लगला बाजावती च वश्य। भिकिर्मखा (ग) क्रियाते।

नेपथे। (स्वाभावभूमि) सहीयो। सिं एख धृतिरं (च) संभावित (१)।

राजा। वश्य। गुरुऽ!

विद्वेषः। ह्वही भो एदृः क्षु परिभ्रंधा धलितज्ञविविध:
चेहरे फलशुका विध मकळा मूलमध्ये हस्तयो हस्तिसः। सुकुः एक जयसवेणपाल्ला विध मूलमध्ये हस्तयो फलं पावति, ता स्वयं धर्मसुद्ध सम्बोधन हस्तयोः। एदृः सामकल्यवाणिः तुम्ह ज्ञेय अनुद्वः एदृः स्मिरित
लंकासुमभीम सतिकांपुवलिष्ठा वृजिप्रभारा पशुः रद्द (१)।

(१) वश्यः। विभकालोऽक सहायते?

(१) ह्वही भो एदृः धर्म सम्बोधनं पवित्रवंडीविविधात्मकस्मस्म सहीतो। सुकुः। जयशंकर:-पालका एक जयसवेणपाल्ला फलं पायवः, तसा क्षुः धर्मसिद्धहस्तयोः। एदृः एदृः धर्मसवेणपाल्ला त्येव समुद्राः एदृः एदृः भक्तः ज्ञानः; क्षुः एदृः ज्ञानसम्बोधनं सम्बोधन हस्तयो एदृः एदृः पशुः रद्द (१)।

(ग) भिकिर्मखा। भिन्न रक्षक वश्यः। ए धर्मसवेणहस्तयोः पशुः।

(च) धर्मसम्बोधनबुढ़ात्सचाचथं। झूः सम्बोधन धर्मसंध्विताः।

धर्मसवेणहस्तयोः। धर्मसवेणहस्तयोः। पशुः। धर्मसम्बोधन धर्मसंध्विताः। पशुः।
রাজা। তদিই তরা, অনাকরে (ড) প্রসেদগুরুমূ।
(পুরনেপথি)
ফাং তাকালপুড়িয়াসিপিসাংস। ভাবনা খিদি ব্রুচ্ছায়।
শুক্তু তুহে বৌজাণাং শরণার্থ বাবককান। ১৫।
ফকিঙি ফাং পেকিডু পারদরসচিতকাণ্ডনাথ চাকার।
সাপ্তবাদলীয় পরিপুড়িতাণ লিওন্থি রিপোন্থি। ১৬।
ফাং পেকিডু তরলিন্তাঁতি কেলিঙ্কোকাহগাবলপনাঙ্গ।
বীরাস কথাট হাল্কিঙ্কোর্বাতাঙ্গতমাণ। ১৭।

(ড) অনাকরে খান্দ হিনা হলাছ।

(১৫) কথা তদিই। তত্তাবে সত্তা এল ক্ষুটবরথি বিবিধতায়
প্যাপিষাঙ্গ দাল অমৃতা নালি সিহিঙ্কানি তেহাইসির খাযা কানিনগির
পুলিশ তাগা। কাপুরয়ন্তু হো গুথ। কাপুরয়ন্তু প্রাকারিতমূ
কাঙ্গ কাঙ্গ বংং সে। তথাকে। নামন্তু: বিশ্বন্ত নিষিদ্ধান্ত থা
ফাঙ্কু প্লাস্থিধ।

(১৬) শক্তপে দেহ। দেখা হিদি রিপোন্থি। বাল্যগুরু বী।
মাপবাজায় পারদরসকিঙ্ক বাং কাঙ্গ সুা সাণ পারিপুড়িত কাঙ্গ দেখা মাণ
কাঙ্গ তিনি যে দিল। কাঙ্গ পন্থায় পাং সেরাঙ্গ তরলিন্তাঁতি বরট ভাণ।

(১৭) কথাদিন। দেখো কথা কানিনগির বীরাস।
पतिक्षिणीविश्वासांतः काहं च पुष्परङ्ग देशदूरः।
चंगं पुष्प दिनहरिष्टकविबंधविषुवं काहं च पीठः॥ १८॥
प्रस तुह विच्याधिकप्रकाशिः पुष्पविभिषिकां भविष्यो।
या विषणं चं बंदालिज्याय विशिष्यस्ति कृष्णाद्र॥ १८॥
विद्युतः। सिविशिब्रदेशाळाश्रीलिगिः (च विषं-
संचारितसाहसिंचिनिंचें अन्तरे परिशद्गतः गुणस्विलिगिः

प्रशिषिलगीविश्वासाः काहं ह स्वरति रेष्टापेलाम्।
जायं उणारियाश्रीसाक्षिकविशिष्यस्ति परिपेलाम च उ सति ॥ १८॥
प्रस तब विच्याधिकप्रकाशिः अं दिमा भविष्यं।
न विषणं चं देशालिज्याय विशिष्यस्ति कृष्णाद्र॥ १८॥

(१८) प्रशिषिवेदः। त पिक्षेन प्रमाणविशिषिला नौती वसन-भविष्यः।
ताथा: प्रशिषिव प्रापितं भत्तं बिखाना वाहार देशदूरः।
वर्ण स्वरति एताद्य ते ग्यारहोऽछां, च तीव्रा तपस्याः।
वसन भवनवि दृष्ट मात्रातीति भविष्यं। जायं मुनि: ग्यारहोऽछां दिनहरिष्टकविबंधविषुवं
परिपेलाम दिष्टक्षणविशिष्यस्ति भविष्यं।

(१८) प्रशिषिवेदः। देश अधिक विच्याधिकप्रकाशिः द्रष्टनें चाहू कुलम्
पुष्प भविष्यं। विशिष्यस्ति कृष्णाद्र देशालिज्याय विशिष्यस्ति कृष्णाद्र। न विषणं चं देशालिज्याय। कृष्णाद्र भविष्यस्ति कृष्णाद्र। न विषणं चं देशालिज्याय।

(२) प्रशिषिवेदः। विषणं कामालम्बा बल्लारिता ज्ञानार्थमी। नीता कु
शास्त्रविलास तत्त्वज्ञान भाव:। नीत।
कागडीचं वसतंपर्यं तः जीव यसा तुप हासकिळ्ळे हुळ
विचित्रे 'प्रक्वर्ष' (१)।

नेपथ्यि। सध्धि निरंकावलि! तः मए संपर्दे विस्तृत-
खाये (क) दूरीये होतंब (२)।

राजाः। सैनिकमयशालिनि मायनेनदानीतुळीतीते
खंगालववीति पशाचारी (ज)।

नेपथ्यि। रुद्रा अ मए तुषारङ्गाखविवेद्रेष्ठः महा�-
शापुर्दती पद्मिन्या दुवे सिलोभा ने पियसहीए खूः
शुद्ध (१)।

(संस्कृतमान्विते)

(१) सहदेवा दोवास्तोऽविन्यसः किन्नरशारितङ्गाणंधशावली
ङ्गानादे परिषिद्धं सेन्द्रकर्षिणी जडकालांभरणं नियाते तथा
आकृति तथा विज्ञापित।

(२) वेळ खुंगांशाक्षि तथा शाकाळं निकशाचत्वं दूरा
भवव्यस्य।

(३) रघुनरी त्वा तत्त्वाखान्तिवेदनार्थं भाषाराज्यारततः
वहाणीयो है जोको सी विवश्वा अ वसामु।

(ज) निखुशांचां अध्योमार्खुलारिकांसङ्गमण्या तद्दृश
द्ववैधसंध्यािलो गत्वे सवाध्यात्मकौ यतेन वदति जोतर्नु।
खुंगांशेवाते काँते निखुशाऄखं शुष्ट दत।

(ज) पशुपारी धर्मान्या धर्माणां धर्माङ्गाः पशुपारी घुषा-
शारीरिकांवयासः।
(20) चन्द्रवर्षा चन्द्रकास्मिन लिखित समाधि वद्याधराः।
कामः पुष्पयशः किलेति सुमनोगरं लुनिति च यत् ।
वन्धं निद्रित्त यथ मछायमसी सुख्यायहस्वताकुरली-
सतुकायं सुभगं लया वरतुवांतूलतां लमितां। ॥ २० ॥

तापोषाः प्रवर्तिपचः प्रखयानवाच् प्रशालोचितं।
खासा: कम्पितदीयपवित्रकलिकाः पारिष्ठि ममं वन: ।
विधायतु कथयास्मि राचिम्बिरसां वाचार्गवाताय।
हस्ताःचन्द्रवर्षानुविश्वचन्द्रमहस्तःखा: स्थिरितःपरे॥ २१ ॥

(21) ताप धर्त। किषुष्ठ तापः भाषितं रज्ज्तं।
प्रखयानवाच् अतिमहः: स: अम: प्रशालोचितः मकः-
नास्यश्रोपुषः। खासा: निःशा:णोऽर्ज्जण: कामिता दीपविन्नवापशि
विविषा: वे: तथाभासा: वन: वरिः पारिष्ठि पारिष्ठि तातां अक्षुः
वितरं पारिष्ठि राधाग्वः। किषुष्ठ तापवाच् अश्रिकवां स्वां दश्रिं
व्र्या मुः तवं तवं तवं। किर्मिः निःशा:णोऽर्ज्जण: चन्द्र: च च।
तथाभासाः: तथा: लक्षणार्याः नन्तर लगभगसिंहाः स्वाः अस्स: वर्षाः
বিদ্যমানমন্ত্রিণ।

বিদ্মধ্য:। এই তথ্য ওপিধি পান্থপরিনিবিষ্টচ পত্রী কলিচ- দৃষ্টিতে রূপান্তরিত প্রকারসংলগ্ন যে বিন ব্যাখ্যা অয্যস্ত। কৃপায়িতা সংশা সর্বভূতিতে ব্যথি, তা চীর্ঘর (১)।

রাজা। সচিত্ব ভবানিত চঞ্চুলজর্জন নাটয়ত;।

নেপথ্য। সুখায় সাহসনীতায় ভবতু তেন্দ্র।

সৃষ্টি হি—

নির্মৌহাসরজ্জীর্বপিঠকাণ্ড নিষ্ঠুষস্ত: কারী—
মৌলিক রবিরক্ষরবরতালাদঃ মল্ল্য সৃষ্টি।

কিছু স্মৃতরাম: অলাপকলানাথামাঝামাঝি মণানুভূমি স্মৃতির চিত্রচন্দনাকাম জগজায়ে। ২২।

-(-) চরম পুনরনির্মূলিত করিলাম, বিশুদ্ধনিতাহারানু করিতে পার্থানন সুর্যায় মার্গমান: কেঁদি আত্মরাধিকার, চোখ। ভূতাযাম য চোখ সমীক্ষিত হয়, তদৃষ্টার্থ।।

-(-) নিরব্যাখ্য। তাৎপ্রশ্ন: তথ্যস্তঃ চর্চা: নিবৃত্ত নিবারণ নাশয় হস্তক্ষেপ করিয়া নিবৃত্ত বন্ধন সৃষ্টি করিয়া করিয়া বন্ধন সৃষ্টি করিয়া করিয়া বন্ধন সৃষ্টি করিয়া করিয়া বন্ধন সৃষ্টি করিয়া করিয়া বন্ধন সৃষ্টি করিয়া 

কিছু অবস্থায় ভূমিতে পরিসংখ্যাত প্রকাশিত অন্তরালের রক্ষকাধ্যায় অন্তরালের রক্ষকাধ্যায় অন্তরালের রক্ষকাধ্যায় অন্তরালের রক্ষকাধ্যায় 

কিছু ২২ ক্রম ব্যস্ত তথাপি সাতে। সাদৃশ্য পরিবর্তিত হস্তে।।

Digitized by Google
हितियोऽः।

व्रति े,

शैरिस्बू करकुशदशणसर्दीरकमः सङ्करदुः
खुंटीसुवितसनविप्रभविधिः सोहासलीवाधरः।

वारक्रिजनसज्ञानशयनः सच्चुपुष्पायुः
श्रीखण्डश्रधोपशोधतलिम्भे रसः ज्ञेऽवतीत्॥

राजा। सम्भासुपासिं देवीभवनभेः गच्छामः।

(हिति निष्काली॥)

हिति श्रीकरवराजराजशिखरविविचितायाः
विष्णुवल्लभभजनकामिंवालिनिकायं हितियोऽः॥

(२१) चैरिम्मोऽत। चैरिम्मोऽ इत्यपेशुभवकायामां विज्ञानवाणीं चारे
कथेमः। बहुषेभः त्याय्तथाधिशिदं भावः चरुनु चरुबनु धीरे।
गम्भोरः धनिनीसं तथोऽसं बहुरलोभः। इत्यतो धातुलोभमिद्वैतोत्तमे
चन्दोकीति चार्जुः। चार्जुः विश्वविकस्यविधधः च भवेषुवच्छविकाशा रा
वच्छतितु कथावहुः। बोहावास्वाबिधाय वीरी धर्मीति तथोऽसं चार-चार
क्षोजने वेशभि वज्ञापायानि चवनानि वरक्षनु सं च, चश्च चश्च
द्वात पुष्पायुः। क्षोजवहुः वाचो वर वाचायुः। तत्त वीरवज्ञानवोः वरुनवरवः।
श्रीतातिनि जातिविदनिर्वावायः चवनानि वरक्षनु तथापुः। रसः
आशुः बचबः वर्षिते। शाखुः बिहिरोऽरुत्तमेऽदसम् ।
श्रघ ् ल तैयोऽश्च ।

(तत: प्रविष्ठिति चेती ।)

चेती । (परिक्रमा) को विश्व कालो वहद्रि प्रिस्थानीय प्रियवर्ण्य प्रियवर्षण उक्ताभिरेण च सरसशर्करां विज्ञामांत्रिन विश्व कारिण्यं सिद्धं सुसल्लं फुम्सभुधुं वहद्रि में प्रियवर्ण्यं तथा कहीं कु छु तां प्रेक्षां (पुरोवलोक) कर्ण प्रेमचारी प्रियवर्षण्यं किं पि मंत्रांति मार्जन्यं (१) ।

(तत: प्रविष्ठिति यथानिर्दिष्टा हितीया चेती ।)

चेती । (स्मरतम्) यहो महामातिसि पुरुषां निर-हिःशथा भविष (२)।

प्रेममा । कर्ण महाभाष्यसूचीकासिः सिद्धं सिद्धिति-क्रीवणः प्रियवर्षणी । (स्मरतम्) तथा प्रेमच भविष श्रम-वाण ज्ञिन प्रियवर्षणीं (३) । (तथा कारोति) ।

हितीया । प्रियवर्षणीय सुलक्षणाय विश्व करुप्फसो

(१) कोरपि च कालो विवेचन्य विश्वमाय देवता फलधनावरेण च स्त्रियसर्वसे अण्डाभीषबं विद्विदलक्ष्यं कृतन-प्रविष्टं च चर्चा विवेचन्य नृहत प्रविष्टं कुलवत्सं प्रविष्टं । कर्तव्यं प्रविष्टं हिःश्चरि मन्त्रवती मार्जन्यं भविष्ट।

(२) यहो महामातिसि विषाणुकाये किरिपिशय सभिष ।

(३) कर्ण महाभाष्यसूचीकासि क्रीवणिर्वाची प्रियवर्षण्यं किं प्रेमचारी ।
(প্রকাশম্) সঙ্গে সুলকছে! জানিদাতি তাং মুঁচ খচ-খাই (১)।

সুলকছ। (নয়নে পরিশ্রম সমৰ্পণয়কোপম্) হলাও বিশ্বকাশি! এদেক্ষেই বি সিমিলভন্তসংশযুগ্মনীহিতগাটি বি সিমিলি কথা উবভিন্নসিদ্ধি (খ) কংজরীটি বিশ্ব চর্চিত সুলকছ।

বিচ্ছিন্ন। (সম্প্রতি স্মৃতিঃ) (খ)। বিশ্বসাধী সুলকছে। মাতা কৃষ্ণ; মহামণিভাগ্যায়োদ্যুর্জিতো এহে চূর্ণব্র্তান্তি মা চ্যা চাঁদ (৩)।

সুল। (সোপদাসম্) কো তুমাহিতী প্রাণী (গ) কুগুলে চিনিতেছে গৌ (৪)।
विषयः चन्द्रारितिकाब्दोऽभ्यं महिलाकृत्यश्रं कथा
यद्रं (१)।

सुल। महिलाकृत्यश्रं च चन्द्रारितिकाब्दः (२) चारिष्ठं तता चन्द्रारितिकाब्दोऽश्रिविन्ह वि श्र दीर्घति (२)।

विषयः कथा ते करिदुः महिलाकृत्यश्रं (३)।

सुल। तुम भक्त स्नेह उपयुक्त भवः, पाठम सह-रामसंज्ञीयो उद्वित्तंति प्रस्ता तता चुंबिष्ठी कालमंती (४) कांतमुखं सिन्धुकीकरिहि (४)।

विषयः ता भक्तं-बद्धेमिश्रत्रा भगवद्वा भागुरायणेन सहुभुमाय भषिद्रा, वधा, विरशक्षी। तुष चन्द्रारिक राधा-रहस्य सहायं काल्यकु ति (५)।

(१) प्रकाशपञचमोऽभ्यं महिलांगुल्मन क्लेतद्व।
(२) महिलाकृत्यश्रं च चन्द्रारितिकाब्दः ततोऽधिकारिपि व दशकः।
(१) कथा ते करिदुः महिलाकृत्यश्रं?
(४) तत्त्व सह तासु गुनापक्षे महिला, प्रथम सहरिकारांग्न जल्लिन्येपि प्रश्नम् उपयुक्तं अपिको काल्यकु मिष्टविकेरिनाः।
(५) तत्त्व-सहद्देहा भागवः भागुरायणेन चक्षुमानं

आवशुकमाय बद्धां बद्धां: प्रप्तुषां तरूर तासु गुणां तत्त मिष्टविवः
विषयः।
(१) महिलामन्त्रा सर कुम्भे धार्म।
(२) कथा: नुकु: कार्यो वयसा: वा कृषिशेषवः प्रप्त् तोः
बुद्धः महिलामन्त्र।
सूळ। तत्त्वक विषविविध्याचे (च) जीव महामांती वि
यात्त संभाव्यतेस। का वचना वझकल्याळी चुर्रिहिंदुष्माने
लित (१)।

विच। तत्त्वक विषविविध्याचे मफ तत्त्वतित पिदवतां,
(ञ) कातिंड्र व मे तेश, वधा, एसो जी निर्मितवश्चा
समर्थवल्लोलित (२)।

सूळ। तत्त्वक तत्त्व (१) ?

विच। तत्त्वक तं परिशील महाराजसिरविज्ञाहर-
अभवेश महिष्विलचकवतिंशा होदव्यं, ता तेज तसा
कल्याळी फळ्डर्षाखमितिसंचारे (ज) वासहरे इंसिदे,
जीव देवशा सिनिविल्लावणमो होदि, क्ष्रोतरकारं हेत्रा।

उक्ता, वत्ता विषविध्ये! तवात्सां राजसळे वालां पर
मित।

(१) वत्त्वक ते विषविविध्याचे वेग महामांती एति वमांतवता।
का वचना वझकल्याळी चुर्रिहिंदुष्माने।

(२) कातिंड्र विनयोपनतत्वा समा तत्त्वतित प्रतिवल्ल,
कातिंड्र व मे तेश, वधा, एसो जी फळ्डर्षाखमो हो
क्ष्रोतरकारं हेत्रा।

(३) कातिंड्र विषविविध्याचे वेग महामांती एति
मित। वझकल्याळी वझकल्याळी चुर्रिहिंदुष्माने दत्त कि वमांत
मित। बाल्यं।

(च) प्रतिप्रच करिवालित भवत: वाणिज्यकालित चक्रीकालिनवर्तमानं।

(ज) कातिंड्र विषविविध्याचे मफ वमांतवता: बाल्यं वाणिज्यकालित।

Digitized by Google
कर्क्षा काव्याएँ, एड़ित्त महाराष्ट्रकायरकशी तृष्ण
तीय वि पिपस्थ्री तथा राजकायरकशाहा विवेच अत्यष्टि
क्षण सोवायच्याउनिरूपण बसुच्यासे समारोहे। मधे तस्माते
कर्क्षाकाव्यकारकारकशा सा सविस्तर्भं भविष्या,
जधा, संकव्यावलिं। इह वास्ते महाराष्ट्र कोट्ठे
दर्दं, तं दृश्यां कांटाहिंसकाके हारुदासनामि तुष
असिद्ध, जेष दे एदासीं कंतीं होदि, तपं वि तथा
अभ्रूप्रभर्दं, जिंदं प्र, एह विंडरलए दसिदा, भेदिकैला-
समवेनि भिन्दयुगितात्तिसु प्रसादी धिंक्ते लेखाविदा,
सचक्कचत्तुर्विश्वास तस्यतु भण्डारे पदाविदा च (४)।

(४) तत्कां परिप्रेय महाराष्ट्रकाव्याविवाहदेशेंग महैदीत-
चमक्किंणा भविष्यि तत्तथा तत्सत्तु वहळाचित अतिवनिश्चितम्ब्रांग्य्यांे
वंद्यंतया वा दर्शगंजय, वेग देवस्स अर्थायणां भविति, वाण्यानार-
एवावर्ति ते कर्त्तां: कविब्यमित, एतस्कात महाराष्ट्रकायरकशी
क्षणाच्या धिंक्ते तथा राजकायरकारकशाहा, न करु
भोगारण्याकस्तमनरेश कस्तमह: वनारोक: | भव्या ततो कर्त्ताविवित-
कारोपरेक्षा वा विवेच्यां भविष्या, तथा, श्रेष्ठ भगाकुरविशि | रक
बांध्यं देशें महाराष्ट्रकायरकशीतरं तं दहा। बंधवांटेन कर्क्षाकायरकशा

तत्ततंते बांध्यं। तत्सत्तु धिंक्ते भगाकुरविशि: प्रविष्टायं तत्सत्तु:
सवारी राजवाच्यासाह्याधर्में देशाच्छे प्रायाचं। भोगारण्यांके
कोणकाक्षं भविष्यावति भव: अनरेश विना वनारोक: | वाणो दारोकां कस्तमहं-
महात्मिति भव: न अन्य नेव अनेवायं: कस्तमहं दारोक: | बंधवां-
क्षेत्र रक्षण सवारी बांध्यं प्रस्तुतितमyles: पूजनीय: महाराष्ट्र धिंते बंधवां:
कालं धिंतं। अभ्यु पंगतमुः भक्तबंधवं।
শুল। দ্বার তে শিক্ষিত্তিঃ বিবাহিতচিং প্রেক্ষণেত (ভ) মহারাজ কিং প্রথিতে শিং (১)।

(ঙ্গ) জস্তু কোথটো অঃ চালুক্যমুখিন্নী রশনারী প্রথিতে, তদো তহর্ষু পলিদিশীরী দ্বিজার্ণী-মঙ্গলীতপত্তিবিদ্বিন্দু সুসমাজিসামিতীয় প্রসঙ্গের প্রায়-লক্ষিত, তথা কি (২)।

(সংক্ষিপ্তমান্যিত) জ্যোতির্জীন্য স্মারকসামান্যন্ত্র ভু: সাধ্যমন্দাশ্চর্চকৈ-

খাবার্ধিতাম; বেন তে এতাদাছঃ কানো ভরিতু, তথার্জ তথাকথু প্র-গণ, কতচ: পন্যালং দৃষ্টিতা কোশিকাধর্মনৈ সুস্থিত্তন্ত্রমিতিঃ আচার্য্যিনী লেখা বৃত্তমঞ্চন ব্রাহ্মণশ্চর্চকা তথাকথু প্রায়েতাত্বা-প্রায়েতাত্বা পালিতা ক।

(১) অধিতে শিক্ষিতীন্ত্রে: মূলে মহারাজেন কিং প্রতিপাদ্যুঃ?

(২) যথৃ কোসিকাভাষার বর্ণকীবোধিতরাজঃ প্রতি প্রদাতী, সমস্তে মূল্য়ে মন্থনত্তু দ্বিজাদিশী সুসমাজিসামিতীয়ততা। দৃশ্যবিষয়ে সিদ্ধেচ্ছা আচার্য্যিনী মন্থনে বিপ্রসপতি, তথা তথা।

(ঙ্গ) প্রথম যদ্যপি। প্রতিপদ্য অবচিতমৃ 

(সংক্ষিপ্তমান্যিত) জ্যোতির্জীন্য স্মারকসামান্যন্ত্র ভু: সাধ্যমন্দাশ্চর্চক।

(১) প্রথম প্রারম্ভাতশ্চ যেন তৃষ্ণিতিঃ। ভু কিতি শিক্ষাধর্মন
विद्यालंबकिका।

संत्र तस्माद ग्रुष्या दरत वरिष्ट्याला खितम।
चतुः चूर्णित बलाजय यष्टमः कला शिलाप्रकी
येन देशसमं च सि दश दिश्यंसहकुएँक्रिता:॥ १॥
भुक। तीए उषा का बच्चया वदवः। ( १ )
विच। ( संक्षेपसंविषेय )
सौंधारुकजीवते यज्ञायपविन वै वि प्रभामैण्डकी
हरारतू तस्मी वितकाविलसस्वी वेष्च विविं मनं नि
चाय्ये वेनलम्भनीकिविन्यस्लक्ष्याभ्रायात्ले
संकल्पोपनमन्त्रार्कितसायंतिना चित्रन सा॥ २॥

(१) तथा: पुनः कारणम् वचनेत्?

चे विशुद्धा: ! फ्योरङ्गाची वन्दन्याण्यां रजनी चालू: वनः श्रीदेवके:
श्रीदेवी: यामचिन्न्या स्थानसमव्य: यामस्यास्त्र प्राप्तसन, अधिवसनन्य
मन्त्र तन्म प्रयुक्त श्रीतूत्सवांमां श्रीमानं सिब्बाय फुट वशा तानि न
बिवेशुः: तथा तत्त्वनिल प्रयुक्तावभियमः। तथा चन्तुः शिलाप्रकी
विषयां रङ्गमाः कला चूर्णित चूर्णी कुशत येन चं तथा: लक्ष्याकार
प्रभावलया दरत् भाव: बलाज्य श्रुति हर्षाया अभिशक्तायिक्ता: दशायिमः
देशसमं च समहुणि तन्मायवाहदयायार्थार्थार्थात् भावः फ्योरङ्गाआण्यातु गतो-निलसमाजने दिग्दयान्याधारकालानु तत्सिर्वायामोम्यायिकीर्थतिः भावः।
शांतूः विविधेऽपि हसदः।

(२) बौधार्दितै: धा वरङ्गाअाचा वैवाच्यां चठने गमिते
विन्नाया भवति, वपवनं वजन्ति, ऐण्डी प्रभा हेति, बिबिक्सेिसदस्य:
विभिन्तकाविलसस्वी वेष्मां खरातू मय्या विवेयेति, वेष्म परिवर्ती विविं मनं नि
च। वेष्म सकुष्ठोऽपि यपणपता पापित्ते तथा रायाः कालात् बः
रङ्गः आङ्ग्याः: तदापैत्रे तद्वैतोऽपि चित्रन सम्बन्धाः कारकांगः
संपर्क पुण्य स्थान मधुकर जीत से महाविनार्तु चूक (१)।

सुल। सुधा जादिसे। एकदाह महाराजेन कच सप्ततांतरानिव, जधा, न तुष्य मिश्रस्रवा (२) पेड़ी बाज़ तित (२)।

विच। किं किति तित (२)।

सुल। तत्तज्ञा, भिलेमहिवार्तुविक्षिकाका (३) चारा-प्रति देवी हाराश्रिष्टि वि सूदारितुसिंहिति। तत् दिशा-वसाणसमेत तत्ततीनेर्गच्छाधार बेंसरतमहिवार्तु चम-दुजाबन्धकामिन्ति तपेद्घा साणुसमयमें भिन्दुविब, जधा प्रथि बेज्जली। इह वेशालपुष्चिशलाभिरी से न तुष्य मरिद्वांति भिन्नद्रा च सा (४)।

(१) शास्त्रपुण्य स्थान पाण्य कीर्ति समाहिमारित्वग्नमु ?
(२) मधुकर यायस्मृ। एकदाह महाराजेन कच सम्बाणसमाधान, जधा, न स्थान मिश्रस्रवा तेही से रंगवान्ति।
(३) वितिति तत्?
(४) तत्तु बिना, भिलेमहिवार्तुविक्षिकाधारायणो धारारिताणि प्रणाल-विनायित्विनाति। तहिनाथबाणसमये नीर्गच्छाधारी के सरसरामहिवारifics
बिन्धानवंशमिष्का ।

विच। तद्रो तद्रो (१) ?

चुल। तद्रो तीए सज्जस्वसवसविद्यंगीए काव्य काव्य पि
तद्रीहित सरित्र बुद्धिज्ञालिसंपून्द्र सरित्र,
भर्गवदिक ब्राह्मणरीरिव दिश्यती। ये चच्चाँकंपंतीए जाधा
मरण तुए जाहिरतं जीवितं पि ते जाह (२)।

विच। तद्रो तद्रो (२)।

चुल। तद्रो तथा जाधा कहाँ, जाधा गंधवनवसविश्रं
केलं (३) बल्ले धुर्ध्व सकारिशं अव्यक्तिरिव पारंपरणं
दंती धान्तरमभूतान्तरिण सहरदिस तद्रा जीवितलंभो
नित (४)।

प्रणोदरायससरायोणी तस्य नेवहा खुदनाशिकं भिष्यत्वा, अंगा,
चाव नेवहा ! इह वेयाख्योख्योपत्रोष यत्स्य नस्तं अवशिष्टं
साहित्य २ ध थ।

(१) तत्त्वातः ?

(२) तत्त्वाय भाष्यवसवपरिःस्पून्द्र। चं चं चर्चावि तत्त्वाविकतस्य
कृत्वा ज्ञातविचिाधिकविचिकुत्वा भिष्यत्स, भवररितं अव्यक्तिरिव दिश्य-
वाणि। भाष्यकारकवन्नाय यथा मरणं तस्य चां जीवितशान्ति के
संबंधे शास्त्रज्ञ। तथा

(३) तत्त्वातः ?

(४) तत्त्वाय भाष्यवसवपरिःस्पून्द्र। चं चं गांधवनवसविश्रं जाधां धुर्ध्व
बल्लेकह्योमहिन्द्रन्या पादयोः पतली जाहुलनवरभारे धर्मी
सहरदिस तद्रा

(५) गांधवनवसविश्रं गांधवनवसविश्रं जाधां धुर्ध्वमहिन्द्रन्या विषय
खण्ड गिनितस्य। जाहुलनवरभारे मध्याद्वारं तस्य सहरदिस निम्पर्वि।
বিচ। এই অশ্বরভট্টং জ্ঞাত মূর্তিধূ প্রতি পাদালিঙ্গ বাল্লায়ত্র প্রত্যেকে লিপিত।

চুল। (বিভাষা) চুল বাল্লায়ত্র অশ্বরভট্ট প্রতিচ্ছন্ন নয়।

বিচ। তাহো তাহো।

চুল। তাহে চুলে মহাশীব ব্যাঘাত গল্পালোকাধ্যায়।

(১) অশ্বরভট্ট তন্ত্রপৰ্য্যন্ত অশ্ব যুদ্ধ জ্ঞান মহারাজ রাষ্ট্রজাতির চরিত্র প্রমাণ প্রমাণ।

(২) চুল সিন্ধু পূর্ব হরিয়ানা মাল্লায়ত।

(৩) তত্ত্বজ্ঞানী মহাশীব ব্যাঘাতগণত্বক্তর বন্ধ পুনঃ পুনঃ জ্ঞান দান করিয়া তাহার রাজশাহী প্রতিচ্ছন্ন দেশ।

(৪) অশ্বরভট্ট সিন্ধু পূর্ব হরিয়ানা মাল্লায়ত।

(৫) তত্ত্বজ্ঞানী যাহারা অশ্ব যুদ্ধ জ্ঞান দান করিয়া তাহার রাজশাহী প্রতিচ্ছন্ন দেশ।
বিদ্যালয়ভিক্তি

স্তা পুষ্পিম তি ভষ্মিষ্য পুষ্পাসকার সজীবাঙ্গা পতিত।

dশিষ্ণু (৪)

বিচ। তা পঙ্কজ জগামিতিকামজীর্ষন (১)।

(ইতি নিঃস্কারিত)

(ইতি প্রবেশক: ) ( আ )

(সম: প্রবেশল নিবিড়ক্ষেত্রে রাজা
স্বাধিনচিদ্বৈষ্ঠর)

রাজা। (সমন্ত্রনানাটিকেন)

আমসরলিতকঃ প্রক্রমোক্তাসিতোর
সরলিতকলিতেকাসনসর্বসম্বন্ধঃ।

স্তৈতমতিচরাসুতায়েপাদাকুশেমিষ্টি:
করকমিতিসাক্ষীত মান দিত্য: আরাম্ভ। ২।

(ন্য মাঞ্জুষামব কিবিলকালকর্ণতিবিস্বাধার বস্তুখি ইতি সংখ্যাপিতা
দেবী, দেব।) খাল্লু পুষ্প তা পরিশেমিত ভষ্মাষ্পা পুষ্পাসকার বদ্ধন:-
কাইঃ প্রতিধিন্ত্য)।

(১) ত্রিদশ বল্লানিমিতিনির্দেশাদ:।

(৩) প্রবেশক: চেমোকাল নীচপাললেন তত্ত্বকর্মালালীতদৃষ্টযুক্ত
প্রবেশক: বচ্ছোক প্রবেশকঃ বচ্ছোকাল। নীচপাললেনাটিন ইতি।

তারিকাদিকব্যাধিত বিনিয়োগার্জগণ সর্বজন বাধ্যায় বিচানৃ
ব্যবস্থার করকমিতা বষ্টিতা বাচ্য তাপমুৈ অবিলীবিতালোকের।
विदूढळः। मा समाधानभंग (ते) कुशः, देवीपुर्वः श्रीलक्षा जीवद्वा (क्रमम्) क्राण दुःखदासः। शिवदिष्टादि देवः। कुशः दाराष्ट्रष्ववहः (१)।

राजा। तत्चनमनाकां में क्राणकाल्युङ्ग पुनः पठति।

विदूढळः। मा पुष्पीं तं सुमर संद्रवार्षकी छालणी कुः

सा (२)।

राजा। किमाय समाप्पकारिणीति? तस्व प्रभ-ञाराकालीकल्याणेतः। (३) कर्षण कलुषमस्य, सुभाषक्कर्मी-ञान्नाकांति सच्चानी ताप्यति, चन्द्रनरसनिष्कत्त्रणं द्रुतति?

विदूढळः। भो वकर मर्ग जाहिरं, तुम्म जीवं सब्बही आरसुचिष्ठिः (४) हंसो जीवं जलाहि दुःखसुभिरीऽति विं उषः

(१) मा समाधान भक्त कुः, देवः: पुरत: श्रीलक्ष: जीववत्

तमा। धवं दुःखदासः। निर्विन्धर्तं ते:तथा: मुखवतः। रामाः मार्गः।

(२) मा पुष्पां खर, बनायादशिनी छाँखी कुः ख।

शिवदिष्टादि जम्पादाकुक्क्रिया: चाः:। चन्द्रयतुलनान् दृशः। अनुसुरिण जसे

न्यायं स्थितं जहारिः। तारिनीदसः। न म म व शुद्धेऽथ भाषनी

शेषिनरेतिः स्वपुरानाः। मक्त:। संस्कृतोऽदवयः।

(३) श्रीलक्षान्तं चः श्रीरामः जातक श्रीलक्षाप्राप्तमुः

विधेष्यात सक्रुष्यु। व्यक्त:। संस्कृतोऽदवयः।

(४) प्रशूनाकालीकल्याणेतः। पवाः:। क्राणकाल्युङ्ग: कालवः

कुशदरारायणिः। कालोत्त:। समहारात: तमोतिष्काय श्रुतवत्त्वच महतुः

वलतः क्राणकालिः।
निकम्यात्मकिका।

भरति पद्मः विच विज्ञा अति ते विशुक्तिर्द्र
देवी (१)।

राजा। भायेश्वरात्रसृष्टे मद्य किं विम्बश्वे?

विनु—

देवी निम्हात्योपिनि वालाङ्गार यस्नुन्द्वरीण्या प्रसादम मुखाम।
कतं मनो विक्षामभिः हिशा तदुच्च विभय आरामास्रीणी ॥

विनुक्षण। तत्र हिंदौढ़ौरिंदे (धे) विन्चे दे विचं
मजग्गासमिंतो श विनसदि (२)।

राजा। एवमिलतु। यतं—

व मात्रोत्तमे विम्बस्तरीयम्
मद्यम मव्य महकेज्जाताः।

(१) भोक्यं मव्य मव्यां बोक्यां, बस्वेन बस्वतः बायस्थऽक्रोभि। कं एव
कालाभुः मुखः मुरिताः। कं पुन्मव जवाभि। बायस्थेन विविशा ते। श्रद्धलि
विष्णुता देवी।

(२) तदु विक्षुर्वहोरिविविशायं ते विचं वमागमायां न विदर्भि।

(४) स्वेति। देवी वृष्णिर्माणाः वधार्व्विनश्। वायां
शिवाय वायुपरिवारसन्धिस्ति भावः यथो नमोकरणं प्रामोद्वयं वह परम्
प्रस्थेत नवाट इवम्। चतु चतु वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा शस्त्रं तथ उक्तं
विभय विश्वा कतम्। इत्योष्टमोन्ग्रोवय्याद्विष्ठं खृर्युक्तम्
व्यर्थे नौ जन्त्र वेवनलक्ष्मणः भद्रसे ब्रह्मो विनीति। वणवाचो दोहिदित्
गङ्गानामो वार्हे सद्यवानुपास्ताः दतव वस्त्राः।

(५) शिनोधे होजावले होजिंते ते विचं वर्ग।

(६) नेति। गवातोद्वाण न विनेषेऽवलं न दशोदित, नन्दे व्रेषि।
व्रतीयोऽवः।

व्रतीयोऽवः त्व भिष्म्यसः

तथैव न खण्डणययः वाच्यंतिः।।

विवृत्तिः। भो! चतुर्धश्च द्रविधयोवयीवधावतिः?

(न) पुराणपत्तंमणिकोप्यो वर्णवर्णयो समुक्षवृद्धि। यह च तत्त्रेषु

गणितवश्चकंदलोकवर्जलकुलो गंधर्वरिजी द्रव्यविकरिपातेः

गणितमणि (१)।

राजा। सक्षे! निर्माणवागसि। यद्यनांश्चनारीव तदनं

श्रद्धये।

विवृत्तिः। किम्ब मद्य परिवर्षाणं विष्टाय तता अभ्यः

(१) भो! चतुर्धश्च द्रविधयोवयीवधावति? पुराणपत्तं चञ्चुरीः

को वर्णवर्णयो वर्णवर्णयो। न च तत्त्रेषु कालवर्षावातु रक्षणवर्ण

वर्जलो गंधर्वरिजी द्रव्यविकरिपातेः दर्शनेति।

अनेकां विश्वतेन न चढते न चढतं दर्शवते दश्यः। यथा प्रवक्तिः चतुर्धश

कर्मसंबंधं वर्णवर्जः न क्षितप्रवलवाः तथा देवो वर्णसिद्धव वर्गाः

परिरं प्राप्त च श्रद्धयेः अस्मायः वर्णमेव सम्बंधे तदस्यसे। गणितसुत्रयेः

वयसे श्रैष्टि न वदापि विस्मरणयोविधयेः भागः।

(न) द्रविधयोवयीवधावति दश्यः तद्धक्ष्णावः। तदि कर्त्तुं

दश्येऽछः। तत्सर्वः अनेकां उपरितो दश्यः वाच्यंति। यथा इस्तु

दश्यसंबंधं तत्व वर्णसंबंधथानम तद्धक्ष्णावः बोधनेः। पुराणपत्तं

चञ्चुरीः चन्द्रवर्जलाम चालनाखम दश्यः। सर्वायत्तवर्जलायतु रक्षणवर्ज

वर्जः तद्धक्ष्णावः अस्तमनः अक्षर्येः तस्मात्। श्रद्धयेः अस्तमनः गणितसुत्रयेः

विचारः गणितसुत्रयेः गणितसुत्रयेः था।
विद्यालम्बिका।

शति, मा समाधिमंसं मे कुष, देवोपुरदो अहेना जीवाद- 
द्वा (१)।

(तत: प्रविष्टि देवी प्रयत्न च भेषक्षा 
विभवत्तथ परिवार:।)

देवी। कश्च दलकृष्ण! धति संचिष्ठिद्विचंतिेऽदुवा— 
श्च्वाजीवे (प) भ्रजावजी चारायणवभाजी च (२)।

कलचार। किं प्रसाधा देवी विषयेनद्रि ? (३)।

विद्युक्तः। एवं प्रमाणं ता उपविद्युत्व विश्ववभाजी (४)।

(तथा कुशलो)।

देवी। जस्वे च जस्वे प्रवाहदो भज्जचारायण! देवसे मे 
भरवी द्वारा (फ) भिक्कां जीवानव मेष्वलं (५)।

विद्युक्तः। एस सुलो है (६)।

(७) किं विद्यवेदात्त विनाय तथोपर भक्षे, मा बाध्यः 
भक्ष्यं भेक्षेदिगुरो भेषां जीवानवम।

(२) पुत्र सुवर्णेऽसध्विषोऽन्मुर्दारप्रवदे अवाये— 
भज्जचारायणवभाजी॥

(१) विद्यवेदादेवी विद्यापते ?

(४) यत्व प्रयोग पंडुर्विविधा विबवविषोऽ

(५) जस्वे च जस्वे प्रवाहदो भज्जचारायण! देवसे मे भाने 
विषां भिन्नां, भ्रीव भेषाम्।

(६) एस कुशलोहित॥

(७) जस्वे द्वारानायणे भानुपुर्दारायण वध्याः।

(फ) भालेकाम् भानी। वघना, प्रदेशावे तथा धरतीवर्गे 
भानु च पितां भालेकामा तादु यष्टानां सहितसुधिविचारः॥
मेखला। (बहादुरलिंग) चर्म चाराधार! चर्म जशोतुम महाबलसयं सरसं पद्धवज्जि (१)। (इति पाद्री गिरस्वारोपयति)

नेपथ्यि। काहिं वाहिंसा ऊँचाअसी एते प्रभृति कालपुरिसा सिंहलादिः गले बाणं बंधिष्म मेखलं वेदुमात्रदा (२)।

विदूषकः। (बहुविधं दश्काठसुधम्य) जाह्न चेहं पिन्कन्त्रालक्ष्णो गम्भ्वेंविष्यविपक्षश्रो रक्षको चिद्वामि। ता को काले के कालपुरिसा का वा कालसिंहखला (३)। (इति बहुविधं वल्लधि) (४)।

मेखला। (चार्योरतरे प्रविपश्यलि) भो! परितासाधः स्मृ में (५)।

विदूषकः। (उद्वैर्गियविपालकी) भो पेक्ख पेक्ख महादापभाराद! विलासितीमचराहराहाहिनुक्कु भत्तायो पिपावलसयं। (विचित्रहैः) भो पेक्ख वझागतत्थं जेन खलखलाविद्विसंखला कालपुरिसा पाण्डा (६)।
विद्यालयांशिवा।

मेखला। प्रज्ञाही! जीविन्द्रिया (१)

विद्वानः। (सास्फोट (भ) विख्या) सा: दासीप्रेमे धीष्य! अभिसंपवावतस्वच्छिता दुकुरो (भ) विविधिरूढळे ते चारायशवाणिः संपद्यमितिः पारस्ये दीर्घसम्बन्धकणे: भोजु से बल्लुप्री (२)।

मेखला। (विचारा रीतः)।

देवी। भज्ज्ञा! जुतः एवं सरिषः एवं जं दाराणी से पिश्चसही मेखला एवं विद्वान्याचि? (३)

विद्वानः। भोद्वीए जुतः एवं सरिषः एवं जं महाभाष्यपिन्न्यसी तथा विद्वान्याचि (४)।

प्रश्नशः: भो: प्रेमसे मांलिसलं शेष ज्ञानवाचितस्वहुः ज्ञानाचि: प्रमाणः।

(१) बल्लुप्री! अथिवत्।

(२) एव: दासाः! उप्रेक्षः! अभिसंपवावतस्वच्छिता दुःख जो निपतिन्ये चारायशवाणिः संपद्यम् नेवानं दाराणमि, दीर्घसम्बन्धकणा ब्रह्मलघु से मांलिसलत।

(३) भार्य पुंम्! बुल्लेन्तु बहसेन्तु बादिराणी से प्रभावी नेश्वरा एवं विश्वास्ते?

(४) भार्य हुल्लेन्तु बहसेन्तु बादिराणाः प्रभावयुक्ताः नेश्वरा विश्वास्ते?

(अ) सास्फोट बाहुः शोचरं जात्ता रथः।

(ब) दुःखः आतिकुः। आर्ये प्राचे, दीर्घसम्बन्धकणे खोः ग्रहस्य वनस्य अथवा बुल्लेन्तु अवसहानिः वहुः तार्थो! विश्वासा वट्टेशता क्षणिकाः या।

(५) विश्वास्ते प्रतापिः।
त्रिशी। चाल्या संभविष्यो (१) स्त्र में सह एड्रायः
बकरं विरं  (२)।

विद्युष्क:। संभविष्यो त्ति में कि वकरं विरं (३)
भेड़िया। द्रोइ स्त्रोगिता उत्तरं द्राङु। पराजेतु एसो,
महाराज्यो एद्धु गुहुः। केण्ड्रकुमारसिद्ध ख्यारा-
स्वारम् वि भ्रष्टीरी गंधुर्रावरो (४)।

द्रोइ। (कोपनारितितकं सपरिवारा निष्कान्ता।)

विद्युष्क:। (गार्हस्वरोलोकां) संपत्रं विश्वासियांत्ररं
वि भ्रष्टीरी (५)।

राजा। अतितिलच्छा द्रोइ यतो ब्रद्धी गता।

विद्युष्क:। ब्रद्धि ब्रद्धि किं तो भ्रष्टीरी गलि-

(२) वायुः वायुवर्दित स्त्रा ब्रद्धितवा वकं क्रतस्।
(१) वायुवर्दित स्तोति वकं क्रतस्।
(२) द्रोइ श्रवणेत अर्नरं द्राङु। पराजेतु एसो, महाराज्यो एद्धु,
वेद्विकुमारसिद्ध ख्यारास्यामरो गंधुर्रावरो।
(४) वायुः निर्भरित वि भ्रष्टीरी।

(३) वायुः एद्धु। वायुः ब्रोटिक्ष्यं परिष्करो।
(४) पराजेतु एद्धु। अन्यत्र गतस्तोः। कथ्यमारो
अज्ञातिनांस: प्रति संभवमें अपहरत: महाराज्यो नायकः चतुरेषी पराजेतु
क्रति भावः।
(५) निर्भरित निमां भावम् निमां निबोष्टिः विश्वमयोः
वस्चकां मालिकाः।
সাংস্কৃতিক তার ছড়িয়ে উচ্চারিত হিসেবে একটি পরিভাষা (১)।
(দ্বিতীয় পরিভাষা।)

বিন্দুকারণ। এই মহাকবির (২) মাসিকগণ
কলামের পাঠাড়ির সাংস্কৃতিক বলকালীন পাঠাড়ি এবং কীৰ্ত্তি
দীর্ঘকালের দৈনিক তেলমিন্ডকর জালপুসংজাপরিমাণ এবং এস-এস
কোশলব্যারে সংস্কৃতি এবং সিদ্ধান্তচিন্তাচিন্তাসংকল্পনার এবং শৈলীর
তথ্যবিত্তার এবং মিশ্রচিন্তাচিন্তাকাও এবং কুলচুল্লি
পরিকল্পনার এবং কবিতাবলিত্ব এবং তিমিকর্ষকবাংলা অর্থ
পাঠাড়ি সাধনমূলক অনুষ্ঠান সামাজিক অপরিকল্পিত মূল্যায়নের কারণে (২)।

(১) বহু চর্চা করে স্থিতি। পৌরবভারী গোসাইভিন।
তদিন মহানারায়ণবিখ্যাতি পিয়ায়।

(২) মহাকবিরের নাম করে স্বপ্নপরিমাণকালীন সংগৃহীত মাসিকগণ কলামের
তেলরীতির মাধ্যমে পাঠাড়ি এবং মিশ্রামানুষবিশ্মিতার কথানো তথ্যার সংরক্ষণ অভিস্মৃতি
সদাচরণের বিষয়বিষয়ের বিষয়বিষয়ে মিশ্রামানুষবিশ্মিতার জগানাতনাগবিশ্মিতার
কথায় মহাকবিকালীন কাব্যবিষয়ের চিত্রান্ত অর্থরূপে মানওয়ালাপাঠাড়ি
বদলের নামাঙ্কিত কথা বদলের নামাঙ্কিত কথা বদলের নামাঙ্কিত

(৩) মহাকবির শুনা করে অনুপপাত: পাশাপাশি তার মধ্য মতে যথাযথ
বিষয়বিষয়ে পাঠাড়ি পাঠাড়ি বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে
নিবাস করা গৃহীতা পাঠাড়ি বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে
বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে
বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে
বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে
বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে বিষয়বিষয়ে

Digitized by Google
राजा। एवमेतल।
तन्जुलम्मा द्रव कस्बुः कालवलय चरणा चारपाराष्टमिव।
विषयं चारिकाद्रस्त्रू पृष्ट्यास्त्रू तम: कुशति॥ 6॥
(किषिपत्यायामः)
उत्सः: केकिपिक्षेमेवरकतवल्ये: क्षायलैः प्रकोपः प्रेक्षा: भारः: सान्नियानीस्वमंगलांमदृचित्विव वक्षपप्रपः।
नीलाक्र: श्रेष्ठांस्वसितवसनं चेत्यभीकामिसारं
संग्राह्यन्यासंग्निधिभवत्ते वेष्टिती। वेष्टिला॥ 7॥

विव रचितमिव। नारायणसः स्तवः सरोराव सिकितस्विन वृक्षावाहिनि
माण।। कुरवस्वदः: श्रीस्वयंप्रायाः: परिक्षितमिव। रंगवाच्यं
वर्द्धान्ध्रः प्राप्तमिव । भक्तमये माण।। भुजनम् ऋषिन:।
गमि द्व वर्चसम् अधिरे तत अधिष्ठानं तवं विशद्यज
यस ततुः चारिकाद्रस्त्रू प्रेक्षितमिव भे: वस्त्र ततुः
अवृत्तप्रि
रिश्ये नक्षत्रोऽभावद्वारां स्ता अविशिष्टम् अष्टां दूरं कशिं
विश्रयं वस्त्र तारम्य वर्रित।

(५) वर्णं हृदं। शाखात्तम श्रेष्ठाङ्गानं श्रुगववत्साम् अभी
कारिवारे कामाक्षि संघोत्कोमां दृश्यः देयसीः देयसा
परिक्षोऽभिविहित विकासः रचना इत्यसः तिरियाधाराः महः: चन्दः
नक्ष: वधो क्षितोऽवहुस्वम् रवि: शरीरं कन्धे: तस्मातः तक्षा
स्त्रेषष्ठि विकासः। शरां: करणमप्रभुः शष्ठिः: सरक्तवस्यः: शोः: प्रभाष्ये
रुपाः प्रभाष्ये। चाश्रणः कर्ममप्रभुः: भक्तिर्विवर्जितः: श्रेष्ठाङ्गान: नागर: नल
नक्षत्रुप्रमाणम्: परम्परा: भवनवन्दुर्स्तिः: कर्माविर्भाजितः: नीलाकारः
गीतावस्य: वेष्टिनीः निरोध्यमयं तत्स अविवविवस्या नीलाकारः
नृषते। छल्लावधमृ॥
व्यक्तारांमध्ये।

( नेपथे )

श्रीविष्णुचुदमनसंकल्पतिलिपिजलकंसिरसखंडसंम्बंधोऽतिक्रलश्चत्वरासहवनलस्तर्वः।

चंद्री सणग्रहविशेषप्रभावसहस्रोहसहस्रसंजयवः।

जयस अनुंकेलिमण्डयमोऽन्त्यपंकनलस्तर्वः॥ ॥

अक्षयः। जशांत्रैं चंद्री हस्त मनिषी वीर्य वस्त्रिणीं

विस्थते तारा रघुनिततिरिहार दिष्टि दिष्टि॥

अर्थसंक्षेपम्

विद्याधरसंस्था संगोधवरयमाणं निर्बलविनिश्चितं

समस्यान्तरिक्तमिबंधविषयसंबंधम्।

चन्द्री सणग्रहविशेषप्रभावसहस्रोहसहस्रसंजयवः।

जयस अनुंकेलिमण्डयमोऽन्त्यपंकनलस्तर्वः॥ ॥

अनान्तस्य उष्णः अन्नस्य महानः। मञ्चनस्य स्वरूपः।

कमलां शिखरं प्रजाः समस्या देवताः। देवतानां भवति सर्वाधिकारः॥

(८) अथविरसिति। अर्थसंक्षेपिता विज्ञानलाभेऽन्नीमुद्दितं

शानि दुःखानि तद्भवं सुखाः। चारूः। त्रिविष्णूः। ते। तर्कितः

चन्द्री सणग्रहविशेषप्रभावसहस्रोहसहस्रसंजयवः।

जयस अनुंकेलिमण्डयमोऽन्त्यपंकनलस्तर्वः॥ ॥

अनान्तस्य उष्णः अन्नस्य महानः। मञ्चनस्य स्वरूपः।

कमलां शिखरं प्रजाः समस्या देवताः। देवतानां भवति सर्वाधिकारः॥

(८) अनान्तस्य उष्णः। अनान्तस्य वानस्य। अन्नस्य

प्रजाः। कमलां शिखरं प्रजाः समस्या देवताः। देवतानां भवति सर्वाधिकारः॥

श्रीविष्णुचुदमनसंकल्पतिलिपि जलकंसिरसखंडसंम्बंधोऽतिक्रलश्चत्वरासहवनलस्तर्वः।
হরসংগী দ্বংসার বিশেষত্ত্বার্থে দ্বীপাধিকারীর পুনঃপ্রতিষ্ঠান মনোহর দেব সহায়তা সত্ত্বা মিশ্রিত মনোহর দেব পুনঃপ্রতিষ্ঠান

(পুনঃপ্রতিষ্ঠান)

যে-স্থানে সম্প্রীতির অন্তর্গত নিজের স্থায় সত্য নিজের সম্প্রীতির অন্তর্গত নিজের স্থায়

যে ধাতুরাবর্ত্তিনী সংস্থার স্থায় প্রথম প্রথম কথার সম্প্রীতি জানা: সত্যাঙ্গী করা: ||

প্রতিষ্ঠিত, সত্যাঙ্গীর অগ্রণী অবস্থায় মোক্ষার্থঃ কারণঃ

পঞ্চরাত্রের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান দীপের মতে সত্যাঙ্গী

রথীকা পুরুষাংশনা পুরুষাংশনা হেতু মনোহর

অস্তুতি অস্তুতি দুঃখকান্ত স্তুতি স্তুতি ||

dk
চিত্ত্বেবে মুগ্ধমুগ্ধমৌনিতাতাপ্রাসাদমলীম: করে—
মৃঢ়ভাবে কারৈথিকাভাবামলকোলভির্দীপঃ যম্যী। ৬১।
বিদ্বৃক্ষঃ। এসা কলকাতার প্রথম দেয়া শর্মারিয়া (ঃ)
লাই বিবাহারো শুশিমাচার্যদৃশ্যঃ কপূরচন্দ্রামায়ো মান—
গোহী প্রতিষ্ঠিতি মিছামিছা তলাখুঁড়ি, তা মামালি ক্তথাতি
তুংকাণ্ডঃ। এই পিত বিভিন্ন সাসিবোলালা, ঠিনিয়ো
জোমাখ্রাঙ্গভিকারো মসীবাস্ত্র বন্ধুরস্তরাং কাললাঙ্গ
তিনির্মলে লিতে। (১)।

(১) রন্ধারী: কহসহসী নাচ দেয়া নামারিয়া তব্য বঃ
সুলিয়াপারদে কপূরচন্দ্রামায়ে মানালাম। নিভিন্না মানার—
গোহী, তব লামালী বর্তম তত্ত্বেনু: প্রথম পিয়ারেরে মরিমান—
পালায় কিরীতি করখানাতাকারিয়ো নিয়ন্ত্রিত নিমিয়া যত্ব;
ফুলবি তিনির্মলে লিতে।

(১১) দেশ দাপি। প্রাচ্য অতিবাক্য যথ মন্ত্র কথু: ওলো প্রাচ—
লে বছর কথুঃ বয়ে বঙ্গেশ্বরে বঙ্গেশ্বরে পিচিওদিকম অক্লান্ত 
কামদুর্গী সরাইয়ে বছরে বঙ্গেশ্বরে সংহারিত তামস:।
কামদুর্গীও চন্দ্রসহ চন্দ্রবেশাধিকারী অন্তর্গত অত্যস্ত তঁরস:।
ফুলবি তিনির্মলে লিতে। তৈরীয়ো: কহতারা: তৈরীয়ো: তৈ; বরেঃ
ধারণায় কুল্লো কারিতে কারিতে কারিতে কারপানিত শেষি স্বাধ:।
লামালাঙ্গ প্রাচ্যস্তরাং তত্ত্বেন কাম্বিকপালন দাপি।

(১) নাগারিয়ো নাগারিয়ো। নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারীয় নাগারীয়
নিয়া নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারিয়ে নাগারীয় নাগারীয়

Digitized by Google
রাজা। সচে! নাযায়ি মেঘশিবেরতিরিচ্যতে (স)। বিদুষ্কঃ। কি বিনয় মক্খি না চক্ষায় কার্তী জ্ঞানী, প্রতিষ্ঠা, তহন্তি বর্ণ চূড়ান্ত (১)।

নামকনমুক্তং দ্রষ্টীয়া বর্ণমাং
নামকনমুক্তং ধরশিমবলীভূমিঃ

নামকনমুক্তং মধ্যবলীভূমিঃ

নিভাচ্চিকর্ষালে বাহ্যলক্ষিণ্য পুস্তিক্যম। ১২।

(১) বিভাগ বন্ধে পণ্যাং ক্রমে নিপীড়ি, অধিষ্ঠা, তথ্যতায়

নামকনমুক্তং দ্রষ্টীয়া বর্ণমাং
নামকনমুক্তং ধরশিমবলীভূমিঃ।

নামকনমুক্তং মধ্যবলীভূমিঃ

নিভাচ্চিকর্ষালে বাহ্যলক্ষিণ্য পুস্তিক্যম। ১২।

নামকনমুক্তং দ্রষ্টীয়া বর্ণমাং
নামকনমুক্তং ধরশিমবলীভূমিঃ।

নামকনমুক্তং মধ্যবলীভূমিঃ

নিভাচ্চিকর্ষালে বাহ্যলক্ষিণ্য পুস্তিক্যম। ১২।

(১) বিভাগ বন্ধে পণ্যাং ক্রমে নিপীড়ি, অধিষ্ঠা, তথ্যতায়

নামকনমুক্তং দ্রষ্টীয়া বর্ণমাং
নামকনমুক্তং ধরশিমবলীভূমিঃ।

নামকনমুক্তং মধ্যবলীভূমিঃ

নিভাচ্চিকর্ষালে বাহ্যলক্ষিণ্য পুস্তিক্যম। ১২।

(১) বিভাগ বন্ধে পণ্যাং ক্রমে নিপীড়ি, অধিষ্ঠা, তথ্যতায়

নামকনমুক্তং দ্রষ্টীয়া বর্ণমাং
নামকনমুক্তং ধরশিমবলীভূমিঃ।

নামকনমুক্তং মধ্যবলীভূমিঃ

নিভাচ্চিকর্ষালে বাহ্যলক্ষিণ্য পুস্তিক্যম। ১২।
বিদ্যাধরমৈলিক |

বাজু। (সমন্তালবলিক মদনাকুটমমলিক) ভগবন্তু বামিনোনাথ। কাস্তবায় বিষাে বিচি: (অ)।।
সতির্টুঃ গমসুদ্ধভত ভগবত: শ্রী-কৌশলী কৌশলী
সৌদাঙ্গন কৃপানাকরেণ কিন্তু: পীযুষরাধারঃ।।
স্যায়ে তৈ নদনাল্লজেমূরগায় তত্ু সঞ্জুচূড়ামূরতি।।
হঠাৎ চন্দ্র! কথ্য স্থিত সর্বচ্ছী ময়তীরসিঙুশু রোচিষ।।
প্রথমপ, গুরুভারিতকেহতং দহর, চক্রতে জ্ঞানতী
হ্যেং মৌলিকাধারা গমনবিধেয়ের্মচ্যম: প্রাগমুতূত।।
চতুষ্পদা কলসী অভিরাম্যালিপ্তীষ্টা সন্নালাহুদে: পাতিষা চ মাক্ষায়মুগ্ধবিষবাশ সা চন্দিকা বর্তেতি।।।

(অ) (ক্ষেণ: ঵িবোধ: বিচি: আচ্ছাদনস্ত।।
(১১) চতুর্দিক। সূৱো পূৱ্যুেষ করিব্যেরমেৈ চন্দ্র।।
ভগবত: সঞ্জুচূরুত স্তৈ তত্ত ক্ষেরমুষ্ট: ভৌমানগারস্ত ক্ষিতিঃ।
পশু: ভস্মাক্রাতি ভাব: জোচ্ছেু কৌশলী: মৌলিকাধারা।
( যে সাথায়েষ বস্থু বিষ্টত: কৌশলী কাঙ্গ্রারাঙ্গ। কুসুম-করেণ কুসুমকচ্ছু কৌশলী বস্তু কিন্তু: পীযুসরাধারঃ: 
ভগবত: মাত্রায়াম্ব ভেতা: ক্ষেরা কাঙ্গ্রারাঙ্গ। কুসুম-
ধারাস্ত: তত্ত ক্ষেরা মুন্তরাঙ্গ যদনাবে ভস্মাসি: তত্ত:।
কাঙ্গ্রারাঙ্গ: মাত্রা পরিপশ্চিম তত্ত: তত্ত শিব: চ্যাচ্যাম: মালিকাধারাজ্যীকো: রোচিষ: মিশাল: পশু বিষু ত। । প্রদুত।
যতাবশা যোগানুসং মুদ্যোৎপতি সাংম:। শার্মু চক্রাদিনেৈ দলম।।
(১৪) চন্দ্রস্ত। যা দৃশ্য চন্দ্রৈ প্রান্ত বলিয়া কামিতাম্বিক ব্রহ্ম।
विभागः

वैमत्रमेव (क) वा प्रथमलक्षणे माहिंगल्पणः प्रायासस्तिदेह्यः वैवधमेव वा विषमं विषम (चतुर्दिगम्वरलोक्य साध्यविद्याम्)

नयि पिवऽतं चेशोरम! जयसुमकाय कर्तः
कमकवलनस्यवधववधवद्रिकालः;

विरहविधुरितानां जीवितारणाहेति-
भेंवति हरिश्लक्षा चेन तेजोद्रिकः ॥ १५ ॥

(पुरोववलोक्य) सैवेय सुगाधारवली।
বিদ্যালয়ে । ভী সিদ্ধান্তবিষয় ক্ষে, এবং এসাই কপালের পরিবেশ করিবিতে রাজা ।

tat: কদলীলতাতানিতাবিদ্ধ কৃষিবাসাত্মক বিশ্বজন্মাত্মনি ।

(খ) পাঠান পিবেতাং সকলী রসায়ন।

(তাত: প্রবিষ্ট কৃষিবাসাত্মক বিষযান ।)

কৃষিবাসাত্মক । (গ) অন্য প্রতি পতন তাবে,

রাজা। (সেই) চহো মহামাকাবিদ্ধ সুমান

বিদ্যালয়। এই তথায় নির্দেশিত খেল চহো,

বস্বষাত্মক খেল স্বষাত্মক মহামাকাবিদ্ধ (২)।

রাজা। কথার মৌলিককালিকা: সঠিকতে যারের আধ্যাত্মিক রঙ সাপ্ত মুদ্রমাকী বলিজ্ঞাত: যথায় সমাজীকরণ চতুর্দশারূপ ।

(১) ভী: কৃষিবাসাত্মক খেল, এ খেল একচন্দ্র কথায় নামিনি

(২) এই পুনরায় নির্দেশিত খেল মুদ্রমাকাবিদ্ধ খেলায়

(খ) বিশ্বজন্মাত্মনি বিশ্বাচরণানি প্রক্ষমাত্মায় বা।

আর কথার বিদ্ধলতাতানিতাবিদ্ধ অভ্যে কথার বিদ্ধলতাতানিতাবিদ্ধ একত্রিত ।

(গ) অন্য প্রতি পতন তাবে,

(ঁ) নির্দেশিত খেল ভাষায় মুদ্রার সংখ্যায় করিতে হইলা থাকা।

(১৬) বিদ্ধলতাতানিতাবিদ্ধ । প্রতি কথায় খেল নাম নিজের-
চন্দ্রীযোগ।

তন্নী নতুমিং পুষ্কাপি তথাকথিত চিনান্থকে বিভক্তি
শ্রীরামেরতি দ্বিতীয় গলিতা: বোমায়মারৈচন্ত। 

বিদ্বৃক্ষ! সত্ত্বে লেখ চন্দ্রাবিদেশ্তা লেখ একা
গলিতা। তথাকথন চক্রফলেষ্ঠ মিত্রকঠিন। ইহুঙ্গ চন্দ্র
রাগিতো বিস্তারলিঙ্গ ও সংযোগজ নিয়মচিন্ত। (চ)
হৃদি (১)

রাজা! যাহা! মাংসবতাং দ্বারাপি চন্দ্রকোরোতে।
বিতরিরচণ ইভা: স্বরজ্জ পাখাম। বিভাগ্য
এব (চ) যথেষ্টক ক্রিয়াশাক্তি সুলাবলি। তথাচি
দেবতাহিতঃ পৃথিবীতে মহিষীরই
স্বপ্ন প্রকৃতাদী কোজ্যন্ত প্রাণুপাদ।।

(১) ইহ দৃষ্টান্ত পুনরায় পবিত্রতত্ত্বাতি। তত্ত্ব প্রাঙ্খন
প্রাঙ্খন মনোক্ষণ সাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া
ভাষার মহামহিষীর বিভক্তি হইয়াছে। (চ) তথা তত্ত্বে (চ) চক্র
পুনর্গামন্ত্র বিভক্তি দুই ক্ষেত্র রাজী কোজ্যন্ত গনানামস্তান্ত্রিকৃত।
চন্দ্রীযোগ। রাজত্ব চন্দ্রবন্ধনে গাত্রু তা আয়িক্রমণ 
চন্দ্রী একারণ বিক্রিয়া বিকাশ করিতে। জ্ঞানেন্দ্রিকঃ 
ঘটিত প্রক্রিয়া হইয়াছে।

(চ) বিভিন্নতানি। কেল্লানি।

(চ) সাধারণত পরিবেশন নামু। চররাচা অশুভনিম্ন পাখাম।
যাম প্রশ্নাদু। বিভিন্নতানি পিতামহেন্দ্রিকানি।
বলতি সতি বক্তন্ন সার্দমাল্ল্যঃ দ্বিমাণ
রক্তমিত স্বগাঙ্গায়: কঞ্চিতানুল্কানি। ১৭।
বিদ্রুপঃ । পারঞ্জলেত্ব ব্য সুবঞ্চে লাভসং
কামকং ।(১) গোসেন্দশ পলিভিরিদঃ পঞ্চভাবেন (১)
স্বগাঙ্গালব্য। হংসী রহিতগণশ্চন্দি দিতৃ তুমিঃ
সমস্তমসি সি অহি থাবরিচ্ছ। আহঁ মূলে বজলয়ং
সুসাগরহেয় কৃষ্ণেন বদ্রাতাভূমারো সি (২)
বিদ্রুপঃ । বিং কারণাম্ ?
রাজা । ইহ হি কারণান্তসরাস্ত্র স্বদেশস্য। লালিত
দ্র্যঃখেন কলহায়তী।
স্বগাঙ্গালব্য। ভদ্র কল্পরস্তালাভাসিসি বিজ্ঞাহার
মান ! তুমিঃ পি সমস্তমসি কর্ম মে গ্রিব্যুদ্ধি। চন্দ্রমাণী
সূর্যপ্রভাষী সীমান্তের সি কি বা পাড়িবারী (২)

(১) পার্বদরস্ত্বত্বতুষ্কুরাবধি ভাবচন্দ্র কামান্ত্রালাভে গীত
কামে। পরিয়াবিষ্টতা ধারে তোমানে।
(২) ফ্যাবু কুতুঘ্নী বনচর্য তদ্দলাভায়বৃন্দী বাবচন্দ্র মূল
সুলে বজলয়ং ধরাসারামীচ্ছ। কৃষ্ণেন ভদ্রাতাভূমার দৃষ্টি।
(৩) বলঃ বর্তমানারসিশিপি বিজ্ঞাহারাভাব ! ধ্বনিত প্রতাপ

(১৭) দৈত্য তুলঃ খালিশ। যঃ প্রভুর্যাশ্চ।
তথ্য মৌলে বর্তমানারিকো বোধি ধ্বনিজনিতপাঞ্চভার। একু দিত
বিষ্কার্য্যে বাৎপাঠদৃশী পাচাকি বিভাগ কর্ণ ব্যাপারিত সতি স্বস্তি
খালিশন ভাসাতের রক্তাঞ্চ খাত্তো নীলো কুসমাক্ষা আলোকানি
ক্ষীণতাপি হু তুলঃ খালিশে প্রোগুলে সাপিনীতোৎ।
हतियोः। नमी मद्य भगवानवतीर्थोपायकमपाति-
कताय।
भगवानवली। चतुर्! सामस्तकुसुमबाषी भविष्य कर्पा
एषाःरिसर्दसं लण्ण वर्तिद् मथषो? ता बुद्धां वेव विसकुसुम-
मया बाणा (१)।
हतियोः। सलिफुणा दृष्टी हिमानी। कुसुममविधि
भावचण्डा मद्यपायवरी (ज)।
प्रियोः। मो वचन! वस्त्राकुमरपुष्पालिष्य विष्णु खरे
खरे भिङ्गंती एसा कं श दुष्कदिद्, (भ) विं उष मिलाषा
वि मद्यकावली बुद्धां विरहपरिवकमा वि अद्वास-
विष्ण्वा। (सिंह) कोरंकुसुममाल व मिलाषोभाषा
वि तुषु कु ध्वंसत्तम दंडेिद् (२)।

(१) चतुर्! बाणाबंधुवस्त्रो भुवा कशेत्काव्यदु: जन
करोऽति मद्यः? तत मथषो विसकुसुमन्या बाणा:।

(२) मो वचन! वस्त्राकुमरफळतुसलकेव खरे खरे भ्रमोष्टा-
ष्ट्रा कं न हनोति वि मुक्तेनाविधि मद्यकन्नदी
भुवा विरह-

(ज) सलिफुणा परिप्रेक्षपि सत्यानि समस्मंकृत्ति। मद्यन-
खरे पश्चादि मद्यकावली बाणाः पश्चादि कुसुममविधि
खरे पश्चादि।

(भ) हनोति ताप्तिस्त, पश्चादि हनोताराम। एसा दंड-
खरे हाय! दस्य एव परिवककमा दंडि मांहः।
ছাগাঙ্কালী। সিন্ধু! বহুবা কি কারীগুয়া দুঃখে জানি মাত্র দুঃখে জানি। (কবিরুজ্জী) সিন্ধু! বিশালসীয় কেন সিন্ধু, বিরলে বা প্রাঙ্খক্ষুদ্রবিদ্যা জ্ঞাতি, খোশার শব্দরথক্ষুদ্রকারা সুকৃতসম্পূর্ণবিদ্রবিয়া, (সুকৃতসম্পূর্ণবিদ্রবিয়া) বয় বিন্তু সদ্যভক্ষণশু। মিষ্টাকেল্লাগ্রী পরিকীর্তন তিলকপ্রদিঃ সেই মহিলায়ণামান সিন্ধু ইতিস, জানাম শান্ত তসি প্রশ্ন ফেলি হে অধুরন্তিবাণীর অনন্য হীরে হীরে (১)।

পরিকীর্তন অনন্তচলায়। কৃষ্ণকৃষ্ণধর্মান্ত্র খৃষ্ণানন্তায় শুন শান্ত স্রোত দর্শন।

(১)। ক্ষীর! অচ্ছা বিন মিষ্টাকেল্লাগ্রী প্রশ্নশু। ক্ষীর! মিষ্টাকেল্লাগ্রীর শুন কেন, বিশালসী বা প্রাঙ্খক্ষুদ্রবিদ্যা জ্ঞাতি, খোশার শব্দরথক্ষুদ্রকারা শুন শান্ত স্রোত দর্শন। আয়ি মিষ্টাকেল্লাগ্রীর শান্ত স্রোত দর্শন। ছাগাঙ্কালীর পরিকীর্তন তোলায় প্রাঙ্খক্ষুদ্রবিদ্যা জ্ঞাতি। শুনিতে শুনিতে জানাম শান্ত তসি শুনিতে যায় শুনিতে জানাম শান্ত তসি তসি জানাম শান্ত তসি তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত তসি জানাম শান্ত ত
বিদ্যমানঃ। প্রশস্তা পি চার্চাহিঙ তি মহাকাশো (২)
মে (১)।
রাজা। বিদ্যমানে সাধারণ চাপতি মায়।
ছাগাইয়ালো। সাহি বিশারদ ! রাজনাথের (৩)
বিশ্ব (২)।
বিচারণ। তা কাদলিয়ুগ্ণতারিদি (৪) বাণিজ্যি কিং
স্থি এই তি (২) (তথা ক্ষেত্রঃ)।
বিদ্যমানঃ। এই পরিস্থিত (৪) (হতি পরিক্রমনি
তনীন)।

(১) অমর্মান্তারভিতি মায়াজান মে।
(২) বাণিজ্য মিত্রঃ। অমর্মান্ত এই।
(৩) তত্ত্বদৃষ্টিপথে শান্তিয় বাণিজ্যি বিক্ষিপ্ত
করুণ। এই পরিস্থিত হতি মে। বিশারদ বিভাগাচ্ছ।
(৪) বাণিজ্য পরিস্থিত।

ভাষা।। মধ্যর্থ মিত্রঃ। বিভূতি বাণিজ্যাচ্ছ। বিস্তারে পাইতাল-
ভাষা। অসুন্দৰ্য্য বাণিজ্য পরিস্থিত বিস্তার বিস্তারের-
শান। মূর্তি হতি মে। বিধান মূর্তি বিভাগ।
(২) অমর্মান্ত অধিযোগী বাণিজ্য, বাণিজ্যা শান্ত 
বাণিজ্যাতিতে মায়াজান হতি মে।
(৩) রাজনাথের জানান মায়া, অনে অদ্বিতীয় বাণিজ্যি, বাণিজ্য
আতে দর্শন।
(৪) বাণিজ্যাতিতে বাণিজ্যাতিতে মায়াজান হতি মে।

Digitized by Google
राजा । (शिथिरोपचारसामस्रीमालीक्ष (ढ) नाकीरानां
द्राय च )

षषालभमेतङ्गवहितान्ततं तथा
तद्रीय एवाय वसत्वपञ्चवः।
हद्यं तत्त्वा: कड़लोदवांशकः
स पत्रसंक्रान्त इव अरजवारं। ॥ ६५ ॥

तदन्या तदुपस्वतपरिक्षकाया श्रीतसस्माया चाभान्न
निवार्यायामि (तथा करोऽरुपविश्वाति च। विदुःखोऽरुपि
वषोऩितसुपविश्वाति)।

राजा । च वा चप्यालोचितमाचिरं, (श) यतः —
श्रीतांश्वरिवसोर्दः चण्डस्त्रां बल्लास्वरं चन्दनन
हारं: चारपयोङ्गुवः: प्रियश्चुत्त पद्दोऽऽस्मात:।
हेल्यां किमिवालू वस्तु मदनज्वालाविस्ताताय यदृ
वाद्यकारापरिखन्तेन तु वच्यं तस्त्व्यो वच्यं:। ॥६५॥

(ढ) शिथिरोपचारसामस्रीणी श्रीतांश्वरिवसोर्दः।
(६५) समावावियत। तथा समाहावाय एव चन्द्राय चवमी-
कतं सध्वलेक विष्मास, एषं च वस्त्वपञ्चवः तद्रीय एव तदुःष्ट्वीत
थः, हद्यं कड़लोदवांशकः रसाहवांशकः अणुसं ववम तथाः:।
तथाविहः पत्रसंक्रान्त: एव। तदस्तः शररत: सरवं। भाववाय एव।
समावावितं हरं, हद्यं वस्त्वविस्तात्त्व जसी परराधित वश्चावाय ।

(श) चयावावोऽतेऽऽस्माविवेचितसु चापितमात्सु शचितिः
भवृत्तस्य अवस्थांम:।

(६५) सीतांश्वरित। सीतांश्वरित: विप्रण्य भारूङ्गकाळः
शोरा: चवमीरय चम्कृतलक्षारः भए:। पद्यं: चन्द्राय वहोऽरुपि

Digitized by Google
विचरण। सति मित्रकावलि। फलिर्दे मे ब्रह्मतंत्रं त। प्रभारात्रो वि एकारिसंग प्रवस्थारं प्रविष्ठि (१)।
राजा। (सन्तापमभिन्नं)
अजनमहत्त: खासीणीमिमासुपविचते। मलयजरसी धारावाणां प्रपशविष्टे प्रभुः।
कुसुमशयनं कामास्त्राणं करोऽति सहायतां।
विद्युधगरिमा कामोक्षाय: कथं तु विरंखति॥ २० ॥

(१) वाच खंगाल्याचवि! वाचितं से दुःतीलेन फटाराजोखे,
तादुमत् नारकविवृति।

सुन्तकानं चोवासत्सं नीलायां। चार: चारपुरंशसं बर्धिजनासो
निधिलोकेति कथं बने। पश्चादरं यद्यं भासतः चर्च्यं विनिरहुतुः,
द्वउदात्तं देहं: यथाव चन्द्रासीं न मुख जलन्तः वाविचारताः कालः
बनावयनं अस्त्रों भन्तोसति गेहः। तत् विनाखयं जस्म भक्त्र न विनाखियां;
क्रृतंत्रं वायु वित्त्वतीतीहितनिति भावः। तस्मात्
भव दानांशुसमु अनावरणं परिनेत्रेः अन्यं
तत्तथनं नानांकक्षणं अनावरणं लक्षणीति तथाहृता:।
चन: विच्यं: प्रतितिः:। चाटूः विच्यंतीडृश वस्तुः।

(त) वाचितं से दुःतीलेन, भव दोषं वफां जातामालः।
(२०) अजनेति। अजनमहत्त: ताकसलंवं एवं। खासीणीं
विवाहसमस्यरसं भाषिन्ते वहं विलि, नवजनं: चारावाणां
वास्तवां वास्तवाराम्भ: प्रपशविष्टे विशराविष्टे प्रभुः:।
कुसुमशयनं नुक्सयं कामश्या सहायतां धारावाणं करोऽति, एवं
प्रविशारणां नामीगंियपि कामक्षेत्रं वस्तुः। उज्जयं
रागं गौरं भव ततामुः। चन: वफां न विनाखति। विनाखो भविः।
বিশ্বাসভিজ্ঞকা।

বিদ্যুষক। বহু মূলস্থানীয় (১২) বেশী বিষ্ণু (১)।

রাজা। ন বেষ্ণল বেশীঃ সারসমবীর্য সাধ্য পাদ্যঃ (৪) তথাপি পশ্চ—

তালীদল যদুঢাটিরতঃ যত্ন
মুদ্রা স্তনান্তঃকনতনপমূলতি।
বটবনন্তন বিশ্লেষতনতাতন চ
কাষ্যারীতম গলিতস্থানপ্রলেখ।। ২১।।

বিদ্যুষক। তৌী ওবএ এসো সাধ্যপরিপ্রেক্ষাবিশ্বাসকারণঃ (৭)

ভুষান্ত এক (২)।

(১) অস্তু চক্রান্তায়ো বেলে দুঃ।
(২) তথা একো বাক্ষপিরিভুঞ্জনাস্তকারণঃ ভাষিতস্যায়।

অন্ত ন কথা পাপায়েন্ত। ঘন কামোজাশিকানুভিস্বাদবায় বহিতাথীর ন নতুন তীক্ষন দৃষ্টি বিদ্যা মূলায়নঃ। ফুযোডবঃ, ন ভরনসঙ্গা: চক্রু বেদিবীরুরীতি অতেরিত বস্থাপঃ।

(১) চুক্কাশাস্তায় চন্দ্রঃ চন্দ্রাব চক্ষু দৃষ্টি বাল্যু।
(২) বামের্যাঙ্গা: বামেশ্বরায়েরোমঃ বথবল: বৃহস্ব।
(২১ তাহোদন্তি বালু অভাসন নান্দন্দনু নান্দন্দনু নান্দন নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু নান্দনু। তাহু মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত মায়েকত্ত।
(৪) বাক্ষপিরিভুঞ্জনাস্তকারণ বাক্ষপিরিভুঞ্জনাস্তকারণ।
দতীযোগে: ১

রাজা। (বিদ্যমান করে বিচ্ছেদ) বিদ্যুতসুবৰ্ত্ত রাজা-খাকামু: ভবঃচোকতিজ্জ্ব। (ন রশনিযথণ নূমি:) মরু-রিন নাম দর্শেঃ।

বিদ্যুতঃ। (তথা করেতি)।

রাজা। (বায়ুতি নিকাপ: দর্শেঃ। (প)

বিদ্যুতঃ। উম্মুদি দৃঢ়স্থান (তথা জাবা) ভো চরত্রণ রশ্নাকর্ণদ্র রশ্নাকর্ণদ্র প্রাসাদকর লিখিং (১)। (ফ)

রাজা। কাঁচন (ব) কাশনগৰ্ভী: প্রবেশ: কাশনতি

মানসমূ (বিচিত্র) প্রশি তালোটলসতেতমু (বিশ্বাত)

(১) নিয়া দুই দর্শক। ভো দর্শন রশ্নাকর্ণ রসালকর বেছে:।

(ফ) বিদ্যুতকরম বিদ্যুতকর্মতীর্থপ্রকাশি: রাজন্যাচারী: রাজন-তু রোমন্তপিনিদাম বিদ্যমানসূক্ষ্মস্বজাতীত্ব রক্ষা।

(প) নিকাপ: দর্শেঃ। দর্শেঃ। তর্পনিখায়:

(ফ) অন্য দুই সুদৃঢ়স্থানে সুতরস্থানী হালা দর্শে: দৃষ্টি-বিশে:। রশ্নাকর্ণ রশ্নাকর্ণ প্রাসাদ: চারিসূচি:।

(ধ) নিবেদন নিত্যকরণকরণ কালী: বামী: দুগুর্গাঙ্গ ধ্বনি: প্রবেশ: প্রবেশী বেছে দর্শনে: ভাষাত বন্ধ-বর্ধিত প্রশিনকরীতি তালোটলসতেতমু তালোটলসতেতমু (হাঁই)

বিদ্যুত: বিশ্বাত বন্ধন অবস্থানে সহ তালোটলসতেতমু সংরক্ষিত। বন্ধনবির্ভিত: বন্ধনরচনা বহল: তারধা মন্ত্রাসুরখা সংহাকে বুঝে:।

বিমুখ দৈত্য। প্রতিভাত মদূরব্যবধান অর্জিতদৃষ্টি: মদূর-ঢিলমু।

১০
दुर्गावतमकाः

तत्त्व सन्तोषस्वरूपः किल्लेश्वरायुर्मयः कामरत्नमास्तवितं स्नातः।

विदृष्टेऽन (तथा वल्ला श्रवलोक्य सर्वर्मः) ब्रह्मः।

वुजिव्विधवः किवा ब्रम्हर्म विषालंकृतकायो वद्धातीतमु-श्च सि (१)।

राजः। सविसहू लः (अ) वाच्यर्थः।

विदृष्टि सोशिष्य कतरंद्रिष्ट नां तत्त्वशिष्मा

तथापि प्रागलुभम् किमचि चतुरं बोधसयुगः।

वदारदेः हृद्यादिविषायमपि मावयाचकितास् (२)

(विविदमं विविद्यः)

पारिश्रीशः बिष्यीर्षिनिर्दः नेत्राकुशलविव-अत्ते द्वियांत्यति समांदु समस्यि नः किल्लेश्वरायति गता:।

(१) अहो! ते वुजिव्विधवः (कवं) वर्षान् कंगमाम्यकृः रोकम्योग्रामशोकः।

(२) सविसहू च सविसहूचितः।

(३) विश्वासे दृति दे दे देह्य रोशेऽ वा तत्त्वशिष्मा। तादेः

सोशिष्यसंस्थितः बादहः दहिं बाहिः कः तस्मक सारवित् न वर्तवित् चाँप ् च

दुर्मितिव बस्तुवा रोशेऽः तादेः। तादेः। रावणभुः वृहद्धेव्वाययायेन्द्रैशोऽः। कोष्ठ-नुमे नितिः किल्लेश्वरायति बचेरां शुष्क्षषाय भास्कर्वस्य वेदवर्तः भव-

विश्वासे दृति वा कोष्ठासु व्यक्तां दशोकमाहस्तां पदार्थोऽः पूर्वसु बाहिः चूम्हिः।

इति। पर्वताः। पञ्चानावलिः नाडः।। नीन्द्युश्च सुष्णर्वति दम्प्तः सौभा नान्तित।

उभ्यः कलंकावलिः हक्कः जनमः। मृति दुःखेऽ दुःखर्वति दम्प्तः भवन्

काशुवे दत्ति भवः। पविष्कार्षीहच् च।


(२२) पाणीति। पून्नश्च बेश्चार्गत्वेश्यः। तेषानि सानि-तानि। कृत्वं स्वत्तममतं चं-ञिमा अन्यंभि। नियमाः चं। 

(२३) विशिष्टादिकत्वं तीव्रादिबोधुत्तिः। विविधत्वं धर्मं ज्ञानं विविधता ज्ञानं। 

(४) अनन्यार्थं नाम्बन्यगमिः। चन्द्रे दूसरे २२ तथाति भाषः।
विष्णुलचन्द्रका।

मण्डल गद्य, जं द्रायीं मधरङ्गप्रभुसरसि (२) अः परशु-कोली दीर्घि; ता शिखुन्याः अष्टमता भविष्य विवक्षा (१)। (तथा कुत्तः)।

सहायकः। ततातः चन्द्रकार्ष्णमभिनीय।

(संस्कृतमाध्यम)।

प्रायोगिकोहस्तासुसुरासूर्यभेषः
मधि हतकामिन्यः मा स्मृ कौड़यापि।
इह सि तव लुठन्तःस्नेषोऽह भजनी 
दुर्जरस्वामीकालक्षणसुभा मयूः॥ २२॥ (इति हिंदुरभिधाय रोदित)।

राजा। (विद्यमन प्रति) कार्या चण्डूवी पारसम्। (ल)

(१) इति साध्वीस्माध्यमगता वादनानि मधरङ्गप्रभुसरसि
विकृते वा विशेषेऽसि ज्ञान: ज्ञाता विज्ञापावान्।

(२) मधरङ्गप्रभुसरसि: वदनप्राणः। विभक्तं विशेषं एव
सत्सैर अवश्यं विद्या विद्या विद्या

(२९) प्रियोति इह इहतंस्मांयो इहप्रति यात्रे अक्षुः।
प्रियाविशेषः बो: फळां चण्ड: चलाय: वक्ध साध्य: 
का सन्ध्यात् साध्यावधीपालय: चहुः तुधाव: वक्ध नामास्तं तथा भक्तेः
सद्योऽवसात् शक्तिप्रदीपं: कौड़यापि परंपराभिनीत। भाव: या साधृः।

(३) वर्तः दुर्जरस्वामी स्वर्यः परंतवं वरु स्वपनीकृणः गहनूः छुट्टा
अनोः: तव स्तूः: इह मद्दृः लुठन्: पतनः बलः वजः
दुर्जरस्वामी प्रकाशाः भजने समवानः। बाोष्ठीन्द्रसूभुः।

(४) भावेति प्रवचनात् गद्यं विद्यमनानि पारिता
तायेऽकु त् द्वितर्थः।
वर्णात्मक तर्कतरलः स्तोकसुवीडयतः
पञ्चायेषु प्रवित्तः कोषवरा: क्रिया
चित्तावधिः निजगिरितः सम्भवालक्ष्यातः
निर्याक्षयः कुबरदश्यो वाष्पवरा: प्रवाहः
॥ २४ ॥
भिप च, सुब्रानकः कुसमविप्रिकखान्तः पश्चिकुणीतात्प्रायः
सचे सुधा प्रहरित छठाविविषय वाष्पविनेन
वारां पूर: कामपरशा स्फारेन्द्रप्रशादी\
क्षे.हालतश्विविपिने सारणिसाम्यरेति
॥ २५ ॥
(विद्वेयकं इति गठोलोपख्यः सानुरागप्रस्थवम्)

( २४ ) चन्द्ररिति | तर्कतरलः स्वतिरता: खासमु भवसमु
अनुक्रमस्तृ तारसु थुपेण नं: कथनः पञ्चायोऽभ्ये
सचे: सुधा प्रहरित छठाविविषय वाष्पविनेन
भिप च, सुब्रानकः कुसमविप्रिकखान्तः पश्चिकुणीतात्प्रायः
सचे सुधा प्रहरित छठाविविषय वाष्पविनेन
वारां पूर: कामपरशा स्फारेन्द्रप्रशादी\
क्षे.हालतश्विविपिने सारणिसाम्यरेति
॥ २५ ॥
( २५ ) लक्ष्मणरिति | अनुक्रमस्: कथनः कुसमोऽनुक्रममु कुर्ण: वरा
कुसमविप्रिकखान्तः वहसमु विनिश्चितः छठाविविषय वाष्पविनेन
कथनः पञ्चायोऽभ्ये सचे: सुधा प्रहरित छठाविविषय
वाष्पविनेन
( २५ ) लक्ष्मणरिति | अनुक्रमस्: कथनः कुसमोऽनुक्रममु कुर्ण: वरा
कुसमविप्रिकखान्तः वहसमु विनिश्चितः छठाविविषय वाष्पविनेन
कथनः पञ्चायोऽभ्ये सचे: सुधा प्रहरित छठाविविषय
वाष्पविनेन
( २५ ) लक्ष्मणरिति | अनुक्रमस्: कथनः कुसमोऽनुक्रममु कुर्ण: वरा
कुसमविप्रिकखान्तः वहसमु विनिश्चितः छठाविविषय वाष्पविनेन
कथनः पञ्चायोऽभ्ये सचे: सुधा प्रहरित छठाविविषय
वाष्पविनेन
ग्यान कर्ते वश्वति जनी
वर्तित पुराणमणि गाबारि।
तथा कर्ते वर्दृ सोः-
बिश्न तदवरुप्यसनो मदनः।।

tदरां समादुःखुखो जनस्का विचित्रिताभिनि प्रसार-
यति। (५)

सुगाड़ावलीः। (सगतमू सम्हूः ससाध्यं च तंमव-
लोकः) किं इसी प्रश स्ब्हृ (श्र) व्यामी, प्रशस्तिसंपुद्वागमा-
वा मोतिसंश्वंस्वति कक्षाभिधिं यव, सहहारीभूमिरा रीढ़ि-
ध्व वक्षालस्य द्वागद्रा जसम दंसप्रभुवाद्रा तथू मैं
पलिमदि। (अपवार्य विचित्राय प्रति) इसी सो सहि !

(५) यक्षि। वा जनस्य कर्ते निमित्रं जनं: खङ्किनं
सुपारेण तथा वेषं ताइगानि फाराक्किटवानीवः गाबारि वष्टति,
धातिः जनं तस्स वनस्य कर्ते वर्दृ तदावः। क सः तदां मदनः: सम्हरुक्त
अक्षमिते गांगभं वस्तुमूः। तद्यथायानो मदन द्वारः।।

(५) प्रशारिते प्रशादवतौः।

(५) अनुभवं अध्यात्मः नेवविवर्तिताः प्रसारः।। अशुकि-
प्रशुदात्मा पुष्कवस्तु आभाः। वस्तुः सांको न भस्तीति
अपुश्वस्तात्मा मोतिसमाभाः मनः।। काशु वष्टि: प्रास्थावः
वष्टिः यक्षि वसस्वारिष्टाः परत वशाल्पनवान प्रशिक्ता हृः। होति-
पिन्नवशक्तिः। कन्नकल सचित्तिक्षु चक्षुता प्राप्ता हृः। वस्तुः सतः दमस्ते
सत्वावता वशापूलिता ने जन प्रहितम्योः बस्तुः द्रवं वहाँस्य सत्वावलिः
कभी देवः।।
राजा विज्ञाहरमसि जो सिरीरसस्यर्या वश्यहि मय्यशसुन्दरी च जस्म वश्यहि सिरी सरस्यर्या मय्यशसुन्दरी च (१)। विचारसशा । भा । राजा ।

राजा । चचेन लवन वश्यहि भवति । यी सुगाजावली-वश्यो यस्म सुगाजावली वश्येति । (तां प्रत्येकसिं बधा ।) तरक्ष्य हस्तोजने । पततु विचारसिंधुवरं
स्नुतीकृत्य रक्ष्यद्रं बजतु विद्वम्: खितताम्।
चर्िं वपुरपाकसु सूर्यतु कार्यन कालिमा
युद्धश्य मुख्य मनाभवतु च हिचन्त्रं नमः॥ २७॥

(१) क्षमोजनो यहि । अयुर्मिकं णुतामासि वा चौल्कोसिस्यः
कावशिष्यं्रसृ वर्नकाशोभा । रोति-रवक वानकामरुणां वश्य दर्शकः
सहार्यता । तदूः प्रतिविार। यहि यहि राजा विज्ञाहरमसिः वाः
चीरगार्गोश्योश्यो च दशसस्यर्याः च वश्य वश्या चोः परस्यी स दशसस्यर्याः
च च ॥

(२७) तरक्ष्ये वि। भजने । प्रस्तावकुित। दय। देहः
तरक्ष्य तरक्ष्यकृि । जानं सनोश्यसु देस्तवर्य पततु । अधो गण्य, दया
संजितलप्ऱ्यर्ते भाषा । रक्ष्यसदृशं अधरं अदुकुतकार्य प्रत्याव, विद्वमः
प्रकाशर्ष । शे तथा वधाय सणा प्रायोध नातारसंहि तथा कौष्ठिकसः
न विवाकसते कृित। भाषा । तु: गचरीं गचं अपाध्याय साधनपुष्यकृि ।
स्नाना साधनाणां कार्यम् गचं अदुकार्य नातारसंहिबो वांिन्य
अविनाशये कृित। भाषा । तथा हुख समाना सधं अदुकार् विभेष्य
जलकार्यकृि । साधनां नमः याकाय संस्कृि दशनकार्यसत्वं वर्ग
सन्त्रोंस वकृिकं तव हुखसार्य पञ्चनादसुर्यायुर्वितेः यत्तर्यकवम्
दु: विश्राजे श्रुति भाषा । भाषा प्रधानसंहिते: देस्तवयो: दशसस्यर्याः
श्रुति भाषा ॥
বিদ্যালম্বিকাঃ

ন্যায়চ্ছায়লী। ভ: সগতমঃ। ভববতি মিষ্ঠস্তম্ভং জামিনি। তদ্ভাবমা কঠোর চিনস্তৈবাক্ট্রঃ সসরসিঃ
রশ্নল (১)।

রাজাঃ! দেখে। ন হারলতাবিকরহরস্মীবিঃ। ন চিন- গ্রিটনিবদ্ধবিনা চকাশ্চু দীর্ঘিতি (২) (কথাদ্ধতস্তস্য নাযিকাকঃহৃদায় বিধিতৈ)।

বিদ্যার্থীঃ! ডিপ্লোমাগমনে হে এস কঃ যা রক্ষিতীঃ আজ 
দ্রাঘটি ষ্টেলমসাত্তাচালমাত্রাকারী সুন্দরীচ্যেরো বক্ষোচি
বিভূষাঃ এ সুকাড়শৃষ্টি বয়ে (২)।

(১) বিষ্ণুর্যাত সন্ন্যাসুগৃহঃ কুমিনি! শতবা ভব। (ত্রঃ
মিন্ত্র সক্তবর্ণঃ প্রানিপ্রেষবৃ)।

(২) অসিথাপিতঃ একঃ কঃ ন রক্ষাতি। বাঁধ প্রাথ বিলাব
কুমাকরে উদ বস্তথা। চন্দ্রীতি জঘন। কাব্যো নিশিমৃদ্বঃ সুখং বর্ষেরা।

বিদ্যার্থীঃ! ডিপ্লোমাগমনে হে এস কঃ যা রক্ষিতীঃ আজ 
দ্রাঘটি ষ্টেলমসাত্তাচালমাত্রাকারী সুন্দরীচ্যেরো বক্ষোচি
বিভূষাঃ এ সুকাড়শৃষ্টি বয়ে (২)।

(১) অসিথাপিত সন্ন্যাসুগৃহঃ কুমিনি! শতবা ভব। (ত্রঃ
মিন্ত্র সক্তবর্ণ প্রানিপ্রেষবৃ)।

(২) অসিথাপিতঃ একঃ কঃ ন রক্ষাতি। বাঁধ প্রাথ বিলাব
কুমাকরে উদ বস্তথা। চন্দ্রীতি জঘন। কাব্যো নিশিমৃদ্বঃ সুখং বর্ষেরা।
নেপথ্যে। কালিন্ত্র লম্বাইপদার্থিবিবলে বিলাসক্ষ্যাণ্ড ই নিষ্টাত হলসিদ্ধান্তারাশি। সিঙ্কদু বিনামালাপ, চিন্তাত কারা শিক্ষাধারা। বাহারে জ্ঞানমূল সৌন্দর্যমাঝি, এরা বারবিশ্বাসযোগ ভাষনদাস্তব ত্রেতো নিবন্ধনরাত্মকৃত্বসন্ধিমীতিভাষ্যপ্রযোগান্ত সান্ত্রান্ত মাতৃরীতি দ্বিমাত্রিতি (১)।

বিচরণা। (স্তরাসম) ব্যাখ্যাস্তুপ্রয়োজন প্রবণ সহী (২)।

(১) স্বাভাবিক বদাতন্মানবাড়ীতে বিশ্বাসানন্ত, দীর্ঘনা শাশ্ত্র্যাতরাষ্মি, [দীর্ঘনা শাশ্ত্র্যাতরাষ্মি দীর্ঘনা শাশ্ত্র্যাতরাষ্মি মাত্রায় রুপান্ন প্রিয়ানন্তি বিশ্বাসানন্ত] নিম্নলিখিত পার্থক্যান্ত নিম্নলিখিত বিশ্বাসানন্ত নিম্নলিখিত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত নিম্নলিখিত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত। দীর্ঘনা শাশ্ত্র্যাতরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি শারদ্যুস্তরাষ্মি।

(২) বল্লাড–বিশ্বাসানন্ত প্রবণান্ত।

ফাঁসি তথ্যান্ত বালা বহুলতায় স্বান্ত ভাষায়। বালা বহুলতায় ভাষায় এর জাত নিয়ে ভাষায় এর জাত নিয়ে ভাষায় এর জাত নিয়ে ভাষায় এর জাত নিয়ে ভাষায়।

(৩) দীর্ঘনা বালান্ত। নিম্নলিখিত পার্থক্যান্ত: বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত। বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত। বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত বিশ্বাসানন্ত।
विष्णु श्लोकाः।

राजा। चतुर्भूज ते द्याय यदी प्रार्थिवामार्गः न करोपि।

विष्णुव:। वचनस्तु तर्कम विशालावलिः, श्रवणं पारावर्तसङ्गमः अङ्गपालिपिष्कावं चिन्तामासीः (१)। (क्रिति वचनं

शरीर परिनेत्र निकासाः सर्वे)।

क्रिति महाकविराजः राजश्रीकविरचिता विद्यालंबिनि

काश्यपानिकायो बद्वतथा योः समातिमगात्त।

श्राक्ष चतुर्थोऽङ्कः।

(नियम)। सूचिमात्राणां देवक्षण कपूरवर्षकः। सम्प्रति हि

व्रजलयोधनारिचिं रजस्वलिङ्गपार्थः श्रवः

सम्मलित जागहुतमस्तिमिजपक्ष्यवस्तारः)।

कुरादकावीपाषणः कृत्य धाम दीपाङ्करः

शक्कोरनयनारुणः भवति क्रिक्ष सीतामणी॥ ॥

(१) वस्यः। वर्तितं विशेषतः। श्रवणं पारावर्तसङ्गम। (१६)

एव प्रकृतिरिता:। खासाः।।

(२) प्रभातं वर्षयांत।

(१) प्रभावत।। रघुविलिपमाणु प्राचु:। प्रभा: श्रवः शयाः शयाः

वचनाचिं पञ्चसिंहगर्मः व्रजमं सम्प्रति। अवतस्वायुदेशां:। जवेश्वरः

बहाः:। तारकः। संक्षिप्तं नमनं नमः।।। दीपाङ्करः श्रवः

कुरादकावीपाषणः तदवज्ज्यात्। श्रवः अरुणः विक्रमेष्य वाचकरः

धर्म एव।। श्रवणो चर्ची दिशः।। क्रिक्षः:। वर्तकः वर्षसः।।। श्रवः

रङ्गः।। क्रिक्षः।।। दीपाङ्करः।।

Digitized by Google
বিদ্যাধীকঃ।

(সত্যঃ প্রথিতীতি গিত্যাচরে বিদ্যাধীকঃ স্নাসা ষ ব্যাখ্যাণিঃ।)

বিদ্যাধীকঃ। মো প্রশ্নান্ত মাত্র। উক্তী রাজ্যপ্রাঙ্গনার এক্ষেত্রে অতিক্ষণ রঘুনন্দন মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হইতে পারিয়া কথ্য। মঞ্চজ্যানি (খ) (বিদ্যাধীকঃ) কথা দেবীত গণ্ডিকের প্রতিবাদ জানিয়া গর্ভায়নজন্য ব্যাখ্যা ব্যবহার করেন না সংবাদ্য। তদৃশো পরিবারস্থ কঠোর সংবাদকর্মী প্রধানশিখার্দ্ব নিত্য ব্যাখ্যা সংস্করণ অনুসারী (১)।

ব্যাখ্যাণিঃ। উন্নতপ্রায়িনী (ম)।

ব্যাখ্যাণিঃ। বিশ্বাসরে বিশ্বাসরে সুসাধা দেবীর ভাষা। অধ্যা।

অভিযাগদিন্ন (ন) সিন্ধুকুলস্থ প্রিয়বন্ধী স্নায়ুব্যবস্থা বলিতে শান্তিরূপে ভার্শ্চ বদ্ধ মাঠের। সার্দিহ রঙের।

(১) সি বলিতে মাতার তত্ত্বান্ত বন্ধ্যা স্বন্দর্ভুস। এই অতি ক্ষণ রজনী উপস্থিত হইতে পারিয়া স্মৃতি উন্নত্থ মন্ত্রণালয়ে শিক্ষাদেশের প্রতিবাদী ও দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে দেবীর মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদীর মধ্যে পদোন্নত বিদ্যাধীক মন্ত্রণালয়ে 

(খ) প্রভাতোন্নাতি প্রভাতোন্নাতি সমাবৃত্ত সুস্থাবল্লিতার পরে তথ্যাঙ্কাত্মক বর্ণনা। মন্ত্রণালয়ের শক্তি পরম ঘটকে শক্তিতে প্রচলিত যত্ন আরোগ্য তন্ত্র ক্রিয়া।

(ঁ) ব্যবস্থাপনায়ে বিভক্ত বিভক্ত। মানো বার্ষিক বিশ্বাস অপ্রতিষ্ঠিত মালাক্ষণ বক্ষণায় প্রথমে প্রথম।
मादुलचंद्र बासिरिश मादुलाणेश मारस्याप, चधा,
एसा रे बाहुण मिरंकावली दैवतियाशि काहिंचे बंक-
चिलवालमोक्षभाषा एसा तुए चिहंत करणे लंबहट्टा लिता।
तत्सी देवां विंडी, या तुझालंतो भ्रकं वरो एवेत्रे
जोगीस्तथि। तत्सी पिराकाकी मारावलं कर्नाचेद्वि।
ता परिशिष्टु प्रकावृत्ती। अत्सी खिली प्रसबाहिगणा
काळावा शे होंदी। या एसे आसंक्षिद्वम। किं तंक।
देवां अत्सी पनं वन्दे नं परस्पर्दी। जत्सी मद्दातक्षे-
नुषां भतुं खियं खियं खियं खियं खियं खियं खियं
लित। किं चं। पुत्रो परिषावलं हेवं चावुळाती मध्य।
तं ज्ञा, मध्याहिविवश तु अर्थगौरी, भालवशेषकंति
तुम्हारे राघवान्नि पितादेवसम् त्र, पंचालकाशाखा तनाचं
विलासबन्ध, अवतीर्थसुमुख लेखवति, जात्यंगिरसुकुमारिः
लीलावती, केवलराजपुत्रि पल्लें तिः, देवीदृश्य एवं
परिच्छेद द्विषवांतीश्व। ता च वन दुधीरभारे विष्णु-
हतं तस उषो जयो भक्तिदेश महारामेश तस तिः पड़ि-
कांद, ता भेदा पुयुँतं पड़िकादुः श्रीविष्णूविहारेश्व विबं-
बोधइतां भद। कुविद्वार भे भालुषो चन्द्रविवाहमहावशो
उत्तरी हविन्द्रिः (१)।

विद्वृककः। (विष्णु) देवी धनो वा जीविन्द्रादि जो
यथा विबंविद्वारे। (विकिन्त्र) ता चिरं पायद्वारा

भावा यथा लघोमयित वर वपतात्वचोत। तस देवी देवं विष्णु-
सायतत। न दुधीरभारे वर एकाः विवाहाकिष्किः। वत: यजुरारकामोऽ
राजावृक्षसुमुख हृदोती। सत्यिधिवत्ता वना। ख्यातं: बोधिकी-
कृत्तमं वर्तं य भवति। नेत्रदास्युवायुम। फरियं न तृत। देवो
अभारं: दो बलोन प्रति:। बने महाशिवरूपमां भवे: प्रयम्य प्रयम्य
लक्षान: प्रयम: विवाहं: प्रयम: विचारति। फरियं च। दुन: परिश्रावित एशा-
यथा धर्म भवा। तदाला, भगवाधिवश धुतातान्नुकेते, भागवदेवरूपकं दुक्षि-
तां रामायणी विपद्यर्थां च, प्रविद्धायाजु तनन्त: विप्रास्वतास्मातानी-
रत्न। मद्याकिः। भाजसुवर्णाकिः होदाकिः, कोरराजजस्विः
यज्ञेश्वरिः। देवुं एव परिष्वेद: दस्तमुः। तदाला हितोत्र्यांहे विशालका-
शिष्यात। प्रभुः नामस्वितः ज्ञातास्मां तृतेयं प्रतिज्ञानं, तनो वेदाद्या-
द्यवारं प्रतिज्ञानं विप्रास्वताः विष्णुवाण भवते। कुम्भेश्वरं षे
सागरविवाहमहावशों फसरो भविष्यति।

(१) देवो धशिः वा प्राणान्त बोधम निष्णातिविवश्। तदु चिरं
বিষ্ণুপ্রভাতিক।

জুরমজরী (চ) কান্ততী দুল্হে তিত। কুলফুলমালায় উচ্চ মহাবিলাসণ মহিলায় পরিশ্রেষ্ঠ (অধর্মব্যবস্থা) মহর্ষী বেলা বাদি বিদাহায়েম বখর্ষা, বলা বলা! ব্যথিত উড়িষ্ট, দেবী তুমি বাহাদুরি (চ) (১)।

বাস্ত্রণি (বিষ্ণুধনানিতিনিধীত্রায়) যদি পঞ্জুস (চ) বাদি। (ত বিলোক্ত) হঠাৎ মিষ্টতাতিষ্ঠিতশরুজামাদুন্ধ (ক) তুমি পরপরাপ্রতিভাত্তি হচ্ছি। এই জগৎ দেবী শুভার্ষকরেণ (২) (প্রতিরক্ষা নিষ্ক্রান্তি। প্রবন্ধন: )।

(ক) জীর্ণজাতীয় যন্ত্রিধারি দুশ্চিন্তা কালা ফাক্কুষ দখলবাদি। কুবজনমালায় পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎসাহন। মাঝাঝার পারা নামে বিশ্বাসঃ বাজার মাঝামাঝি, বাজার ! আচার্যোসিষ্ট, দেবী তাঁ জাবার কর্ত।

(২) আপম! প্রায়ূ বচনে। একটি বস্তিকানীন্দ্রী পরে চেষ্টারাপ্রবণ বলো মহ। একটি পুনঃ বিষ্ণুনন্দরাঙ্গ।

(ক) জীর্ণজাতীয় যন্ত্রিধারি দুশ্চিন্তা কালা ফাক্কুষ পরিপূর্ণ ব্যাধি প্রাপ্তি যন্ত্রিধারি প্রাপ্তি বিদ্যা। যন্ত্রিধারি কালাফাক্কুষ পরিপূর্ণ ব্যাধি প্রাপ্তি যন্ত্রিধারি প্রাপ্তি।

(চ) বিষ্ণুধনানি নাসারাণি। জাবার জাবার ব্যাক্ত প্রায়ূ প্রবন্ধন।

(ক) বাজারলীলাকানানি। বাজারলীলাকানানি দুরালয় তথ্য কালাফাক্কুষ দুর্বিপণী। দুরালয় তথ্য বিদ্যালীলার রাজ্যে বিদ্যা দুরালয় তথ্য কালাফাক্কুষ।
(तत् प्रविष्टति राजा विद्वत्रक्रमः।)
राजा। (मद्नाचार्यः घोषामभिन्नोऽय) श्रेयः।
संप्रभूति नैशवाद्यस्यमामति (अ) श्रीसत्कालः।
रजनिवारवास्यामेवधारिगीती रत्नानां
किमपि कांतिनयनी नारिनेलीराज्याः।
परिःपरिश्रावती राजरशालानां
दिनपरिष्ठपतिभोग्या वर्तते यीषलधीः॥ २ ॥
प्रपि च। जलाल्ट्री। प्रशाक्षे विसलिसले। विज्ञवलयः।
ग्रीवबैशान्ति। विचिलमयी हारसत्का।
शुचा वेशाव्रीखणं समयं जरसादीर्ती तन्वी
विना तन्वं मनं रतिरमणमस्तुचस्यविचि:॥ ३ ॥

(अ) शेषात्म बारादात्र अपवस्थापित शपर्भत्र प्रोक्तात्म वयति

(२) योहं वर्ष्णति रजनीति। चावाचिर भवस्वेद्य पदरिकसः
कार्यालय भवमण्डलः। रजनिवर महरिकसं रत्नानां बच्चोच्छावः
अःदिनयी, नारिकेशीमावानां अक्षः। सन्त विवृति चावाचिरहीं वनम
तथा कांतिनययी मुखनेश्व परिश्रावली राजरशालाकाष्ठाए। परि
पावर्गीये पकरं बाधायिनी तथा दिनपरिष्ठानी दिश्यतत्रािने भोम्या
शुभोमयं गोमयी योफाक्षी नित्यध्रीः। वर्तते। भारीश्रावः।

(१) जनान्तृ रूति। गुणसे पोषे पशालोधा भगववनानां
वेनिवचः: विशालकक्षायः। पशान्तृ विविधवचः। शुभक
जानसिः। विरितित। वत एव जवाहः। ग्रीवे: कुःति: वर्षः: वर्षः
वृक्षाश्रमः। हारसत्का विशालस्यार्थी विशालकाक्षुशमयी, तत्सः
अरीराश्र च भगववनाराधि।: धनुर्ष्वकिस्स्तावः भवमौली गःः। अतः
तनं गायनवाचिरहीं पैदावैयें शाष्कुनास्यादिं नलस्यु}
বিদ্যালাভভিন্ন।

বিদ্যাপতি। এবং বিদ্যা। প্রশ্নারিসখ্যাত্স। অভ) মুলিঙ্গ- উজ্জালনো ধাতু বদ্ধি (১)।

রাজা। (নি:সহ বিদ্য) প্রতিলক্ষ্যপ্রতিপাদনী নবঞ্চায় পাঠি পালত। (অ)। তদ্ভাব্যনুপ্রালম চর্চিত নাভ রাণারাণী।

প্রথিম, প্রথিম শ্রদ্ধানী যক্ষীরস্তীবৃত্ত যোগোপ বদ্দীতি কর্ণিকায় মোক্ষরায়ীন বাণিজগী।

ব্যবস্থা চ শিষ্যোপনী: মানবোক্ষীরচায় যদিএদেশীয়ো- 
কেরুহুপারিসন্নিস্থিীতি রতিতিতে: প্রসাদী যুধি: || ৪ ||

(১) এবং নতু। অন্তাদাস্তালুল্লা তুফু কসাজসালো। নমি বন্ধনে নানা বৃন্দ।
চতুর্থীরূপে ২২১

এতব চ সখি! সংগ্ৰহম:

মূলঃ বালকবীণাং সুবহস্য জাতীতছর্ণ লঃ
সারস্বধানাখিং কিসলয়া চাদ্রীশ্বলীকঃ চ
ঃ যোগীবে কৃত্তসমোকপতি: পরিষেবামৃতচ সোষয় গণে
শ্রীষ্ঠৈ শীলাশ্চর: পুরু কিল দৃঢ়ে দৃঢ়ায় পন্ডিষ্যে \\

(নিতাংসিমধ্বিনীয় ) \\

(২)

অথ শ্রীশিলতরীপচার্যোগ্যঃ
ধিতয়মির্য যুগপত সমানেব

জারিততয়বিদ্রোহিতিথিত্ব কালে

d্বিতজনিন সমঃ চ বিষয়োগ:: || ৬ ||

বিদ্যাতি জনঃ দৃতি রেবঃ, বঙ্গ এরোহস্ত: সংকেষণনামাঃ: সংশ্রুক: সাগা-
ঃ বোগাঃ। রিভোপাগা বচনি, অথ রতিগত: কান্তব হত্যাঃ। বোধিবিশ্বাস
তথা গুহ:। ধ্বংশত: বধানং বালাণিষবং গণমৃত্তিরীতি ভাষ: \\

(৫) পূর্বকাং।

বালকধৃত্য বালকতানামূ ভয়রাশি-
বিজ্ঞান সক্ত, জাতীতছর্ণ: সুবহস্য: লঃ
চাব: বধাসনানি: চন্তন- মাখাত্বা চন্তনতছর্ণ কার:। যোগী আহারি বিখ্যাতানু পলায়ন, 
ঃ যোীী মীরীশ্বীরভিনী কুঞ্জানামূড় ভবিভি: বিখ্যাত: সত্য পরিষেবামূ নিষ্ঠায় বজ্রান্ত \\
রক্ষাক্ষাহার তথা বালাণিষবং সর্ব্বাহার বালাণিষবং নানা তাঃ \\
চাব একতৃত সর্বভাবী: পুরু পুরু যোীী বালাণিষবং ভাষ হৃদ্যাক
ফরমানকাণ্ড honorable শ্রেষ্ঠ গুণে পশ্চাদ্ধায়ায় বালাণিষবং দৃঢ়ে রত্নঃ কীথ মঠের প্রাণীস্তদেব বারী যা। মাদ্বঃ বোধিতাত্ত দৃষ্টান্ত: \\

(২) নিতাংসিমধ্বিনীয় সর্ব্বানামূ বালাণিষবং নানাতৃষ্ণ মভান্ত ধৃত্য পুরু \\

(৬) রথপ্রিয়। অথি ভো: সারিত্তা অতিমালিন্ত র্যবে: হুঃচ্ছু দৃঢ়ায় নীর্মিয়েবন সাক্ত: কাল: মঠার্নামঃ, দৃষ্টান্তন প্রহরনেন বজানেন বলঃ
राजा। वस्य्यांनि: सध्ना दोषाविविहार विभाव्य (२)
(विद्युषकं प्रति) सङ्खे।

(१) दोषाविविहारः क्षणितबरबरच्छतरणांभः क्रजत्येजः वर- 
विन्यतसरुकावासुरमुक्तरक्षसः। करुकुलगना भवुक्कृत्य प्रत्यं नाविन्यते- 
नकाराय। समाने भवलोकितावशतनवराकश्योत्मो: कृषिदुर्विद्धिचिन्तसि- 
विवकच क्षरागमण्यज्ञानीते अन्ध सरापर्शेषा हृदयसनमः।

(२) दोषाविविहारः: दोषायम् विविहारः: चारियानि: वर- 
विहारः। क्षणितबरबरच्छत्रणांभः क्रजत्ये कुक्कुतो चरार्य सरिची- 
चरली वालः। तथा क्षणानि:। वर्षवर्षसात्त्वकावश्यत्वारम्भ: वर- 
विवत्तेन वर्षवर्षकुक्कुवावश्यत्वाच्छितानि मक्षात्सु पूजितानि सुपराम- 
र्षानि यास्नु तद्ध वशा। तथा क्षणानि:।

(३) वस्यान्य: बःः मिलाया सत्ये: दोषाविविहार विन्दु- 
विवाहु वर्षा अन्न अन्नायक नयाः।
चतुष्ठीकः।

मां निधाय तद्रूपे आरतसा
दोलिकाविहरयां सख्सीमि:।
खोकरोति यद्द विद्वानजाही
कार्मकं वहस्त्रो लेवभवनः॥ ७॥

विद्वृत्तकः। विश्रामभावार्थादने जाशियञ्चि पाष्टिकोपकानुवा दे दाविद्रो (ढ) पप्पम (१)।
राजा । स च चतुष्ठीदीपव्यवसित: श्रीकः प्रभुतिकां
क्षत: ॥ ७ ॥।

विद्वृत्तकः। तता पप्पस्तं कद्रुष पठदु विद्वानवश्च तं
सिलोक्ष्यं (२)।

(१) विश्रामधर्मानु प्राणेः पाष्टिकोपकानुवा न तेः तापित चाकार।
(२) तथा तद्रूपे कलप पढ़दु प्रश्रावश्च लोकसः।

(३) शानितः। यद्य विद्वानजाही अनुराधारिष्यो द्रव्य आं
प्राचे निधाय आरतसा वासघराः। अष्टीमि: दोलिकाविहरयां सख्सीमि:
रोति, तदा अष्टीमि: काम: जोति जवाभांकं कार्मकं वहस्त्रो। जागतिकां
हुतं, जागतिक्षरमाये स्वा च रोति वधस्त्रूष।
(ढ) पाष्टिकोपकानुवा पाष्टिकोपकानुवा परिश्रावाद युः दापितः।
पदवा: आचर्य जन्योपवान: प्रवोच:। अन्यथा प्रति वष्टे वदुहुकाः। तथाचा
दापितः इवा दुत्विरेत।।
(च) चतुष्ठीदीपव्यवसितः चतुष्ठीदीपव्यवसितः च प्राणवरीयितः। परिश्रावानित:। प्राणातिकृतः। तपशुरोक्तः। उपाधिकान्तं
जस्तव प्रद्रत्त देवी:।
राजा। पठति—

विध्वस्त लोकोऽर्कतरं द्विमात्रं प्रगाहम्।
तथापि प्रगाहम् विचारं पतरं बोधनयुगे।

यदादेत हस्ताद्विलम्बिपि भावात्मिकारं
मनोंकल्लितवें सुखरघिति हुम्हं प्रति जगम्।

किवम्, खक्क्कुडङ्गकार्कुषः सुखोऽर्धनाथं
क्षे्रुरिपितं यि मम कामरायाम्।

पुनर्मया तत्तस्कलकीचि सुतो
हाहः स च प्राध्यतमम् जातः।

विदृक्षकं। (अरणम्बनिनिव) भो प्रियम्यरघसा। किं जि
रक्ष्यां पुष्क्रीप्रिसिः। (१)।

राजा। कथ्यते।

(१) भोप्रियम्यरघस। किंचिं रक्ष्यां पुष्क्रीप्रिसे।

(१७) तथापि कामनयां मुननमाध्यं नुभु भर्तु यमें बनोरत्
कालसु भवनवं खक्क्कुढङ्गकार्कुषं न विध्वस्ते खरपं च संयमित्वम्यमित्वम्।
शारीरिकोऽवस्था तथालाभार्क्षं बुद्धां बोधनयुगे बननव्ये विध्वस्ते खरपं
अध्ययननाश्च च। अयत्वं च। कालसु भवनवं आयतवं च। अनुस्मरिताः।
इछोद्दैव काम्योऽस्मात्। वार्तासं गवा वालधिति। प्रतिज्ञं हतं यतः दयां
हुद्देशात् भवनवं अवतिताः। दयां च च। आयतवं च। अनुस्मरिताः।
विद्वकः। सिरंकावलीकुवलयसमालास्य कैत्यत्रं
अंतरं? (१)

राजा। भास्तां परकलब्रं हि सा वर्तते।

विद्वकः। श्री पाठिववद्दारी ऋषभभिस्त्रेष्ठं जाधववद्रं
(१) उषा दश सालभजं चतुष्ठंत्य न्यायादि। तां कथे 
कैत्यकं अंतरं श्री सिरंकावलीकुवलयसमालास्य? (२)

राजा। यावद्द्वरं सर्गास्तावलीकुवलयसमालास्य।

विद्वकः। तं एव पुनः भयंकरं किं भविष्यं 
होदि (२)

राजा। तत्र श्रीस्मान्तारिणं कथते। यावद्द्वरं
शनासराग्नसारिणः (३)

(१) श्रीस्मान्ताकुवलयसमालास्य: कियद्वलरसं?

(२) नल्ल पाठिववद्दारी ऋषभभिस्त्रेष्ठं जान्यां: दुन: दुन:
शालभजं मेवन्यासिम्हायोस्यंति भयंकरं। तसोऽद्य विधचर्णंत 
श्रीस्मान्ताकुवलयसमालास्य:?

(३) सत्य दुनभयंकरं किं भविष्यं भयंकरं।

(१) चन्दन गारुङ्गाम्यायो: चन्दनं: बायकृं: अयुक्तवः 
गभरं
वास्तेदं: तथोः! 

(२) पाठिववद्दारी राजायान्यारं। जान्यां: जान्यां
सत्य नामारिणं दुनोः।

(३) चन्दन गारुङ्गाम्यायो: चन्दनं: बायकृं: अयुक्तवः 
गभरं
वास्तेदं: तथोः!


(१) खूब तरं न जायते।
(२) कुतो देंते रत्नपणां नागां। वल्लभीनोवेक्षां चागचम्पातीशो दीसंदिच्।

(१०) बालीत। सूच प्रथमा संहारायणी बालीचमः पितरारुपीः। बालीचन्द्रमणवाकेष्ठं चवाकेष्ठं चवाकेष्ठं। कुनबे। जैनकोपादेशां। समवालो रचनां ख्रिंतं सीवलिं विभिन्नं। चल्लं कुशलवाचारं। तत्त्वं बीमारीतर्विशेषकं।

(२) अरुणपणमं अयुस्मां रस्या अस्स्वमस्म।
(३) देवरत्नपणं मः देवरत्नपणं अरुणग्राम।
राजा। का पुनः सम्बन्धिनी ( न )?
विद्वान:। देवी।
राजा। (विद्वा) तर्दिहि विद्वानविद्वा कृत्तिभिः।
(तत्त्व तिथिः)॥
(तत: प्रविशिलि नेपधी पेटिकालसाःक्ष्यः, सवोः,
प्रशिक्षामितकः।)
एका। हला तर्कियाः। एकाः उष महाशची
पेक्षिद्वायो (१)।
बितिया। सहि कुर्ल भिए! जहिं प्राचीनविद्वानां
वृक्षलप्पुकद्वारो जशी दृष्टिहि (२)।
अन्या। अयि विष्णुवेव! किं विष तर्कियाः
मंत्रां। जो सहस्रां भविष्यीसं पाणिग्राही तस्म
कितिश्री विष्णु कोद्भव्यक्तिकाः (३)।
वपरा। विष्णसत्ति विष्णुवेव! किं ए कु घण्डिः
क्षास्य कंद्रपजयस्त्राणं घण्डकोद्भव्यक्तिका कामिनीज्यो (४)।

(१) चन्दनश्रृंगः! क्रम पुष्पिक्षाराः प्रेषिन्तः?
(२) बर्ध्वकुर्लाः! वृक्षालसाः कुलस्तुव्यक्तिरिती जनो
हस्तवतः।
(३) अयिव विष्णुवेव! विष्णू वहन्द्रव्यः कृत्तिमसाः
भविष्याः। य: बहु
वादाः भविष्यीसं पाणिग्राही तस्म विष्णुवेव कोद्भव्यक्तिव्यक्तिवः।
(४) प्रविशिलि विष्णुवेव! किं ए कु घण्डिः
कंद्रपचरि चारणं घण्डाः। कामिनीज्योः

(५) बच्च श्रीमान्याः।


(1) एव अति पाघुरदर्शितामात्रः: प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
पाघुरदर्शितामात्रः प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
तदाद्वारा पाघुरदर्शितामात्रः प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
विद्या। 
(2) अद्य: भव्यविद्याभासाय: जन्मार्थाय: वास्तवं विद्यार्थीसारः:।।
(3) अद्य: दश्यामः।
(4) विद्या तत्? 

(5) पाघुरदर्शितामात्रः: पाघुरदर्शितामात्रः प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
पाघुरदर्शितामात्रः: प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
पाघुरदर्शितामात्रः: प्रभातपूर्वकासाष्ट्रं द्वारा 
विद्या। 
(6) अद्य: जन्मार्थाय: वास्तवं विद्यार्थीसारः:।।
(7) अद्य: दश्यामः। 
(8) विद्या तत्? 

Digitized by Google
चतुर्दशः

पैदा: जो कंकनितरूणी दोहें जै थे भगवन्
तिर्नास्य्योऽसंसमुहः (वै) (१)

विमुः (देशकालंसुर्यं) चा: दासीघो महाराजः
चिरङ्गव्रतः पिंगलिकापञ्चायणवसः संस्कारः
पद्माकं महाबलः चिढिकवाचः ता इमिना सुधारि-
सवेडीजः चिर्वृत्तिकुड़िलेष्वरुक्षकुटिष्ठः
(भ) वास्त्रादः करिसः (२)

तरं: मरिसदु मरिसदु अभी, संबंधितोति तुंग सह
देवीविलासिशीलो (म) मकरं करिति (३)

आन्या: प्रम मकरेन दुष्यातो (य) भज्ञवाराष्णिः (४)

तरं: सुधासी हुविषिद्र संपदां एवं, ता 'विवाहः

(१) बतु सहु विलासदेवतराणि: यस्म समवानु विखोषणः: शोभे
क्षस्थितः।

(२) चा: दासः! महाराजांसुरवनि विकुक्षिकामाध्यामोऽभि-
मां क्षस्थारः पद्माकं महामाध्यामविधिपर्यते। तदनं
निष्प्रवदिधा यज्ञार्थं चारणानि दक्षाणानि
विद्याम विह्री।

(२) चर्चां मरम चार्यः, वनावर्तवि रति लवा वषू देवो-
विवाहिन्यं चंसानु सुखै।

(४) चर्चार्यं रुपार्थारावर्षः।

(५) महाप्रजापतिः दोहें गरजेन्द्र सत्कहलिविषयं निष्पादनः: चरः वतु विनाशि धारायति कामातित भावः।

(६) महाप्रजापतिः विज्ञानविदितः कामान्यायानि।

(७) देवीविलासिशीलं देवीदर्पः।

(८) इमिना: दुष्यातो चउनिर्व वृत्तियों ब्राह्मणं इत्यादिः! १९
বিদ্যাশংসিকা

সংস্কৃতি ! দক্ষিণ ! কালাব্ধি ! বস্তিলরে ! মংলিত ! কাজ্যেনি ! বিষমৰিত ! রচনাবলি ! পরব্রহ্ম ! বিশ্বনাথ ! কল্যাণ ! প্রহৃদো রসবিক- ভক্তিপ্রকাশ সংক্ষেপবাক্যে নির্দেশ বিচ্যুৎকরিত্রিক্য 

(স্তবী: সমুদ্রপ্রকাশ রক্তবাসঃচক্ষুমকাক্ষদ্রুপাস্তিক- স্বপনায়িত ।)

রাজা । (নায়েন পরিধি ।)

বিদ্বু। (তদ্ভাবিনে সমালভনানায়নান মহাক- ব্যতি) (ল ।)

বিচ। মৌলিক! কিং বিবর্ণিত অর্থরস্যভিজ্ঞানি (ব) প্রকৃতি অনুমোদন, তা এই গার্ভ বর্ণ প্র (২)।

(১) বৃথাঅ ভিনিশন পারামায়ের, তদিকারোপিত কৃষি।

বৃথা�变动! দক্ষিণ ! বিশ্বনাথ ! পশ্চাতে ! মাযাক্ষে কাম- বেয়ির! মাযাক্ষে বুদ্ধবিম্বিতে ! পরমতকে ! বিশ্বনাথে ! কল্যাণে প্রশ্নের বস্তু রসবিকথার কালেপানের নিঃসরণ বিচ্যুৎ করিত্রিক্য।

(২) মন্তব্য ! কিং বিচ্যুৎ, অস্তঃপরিভাবনি সংক্ষেপ মন্তব্য।

(৩) বৃথাঃ বৃথান বাস্তবগুলু বাস্তবগুলুয়ার অবস্থায় ! বিদ্যামূল নৃত্তকিণিভূষ্যা। প্রশ্নের কাল বিশ্বনাথের জ্ঞাতি বিপরিকান্তা গুঞ্জনের বস্তু রসবিকথার কালেপানের নিঃসরণ বিচ্যুৎ করিত্রিক্য।

(৩) তদ্ভাবিনে রাজঘোষীতাবিনিদেন সংহিতাগ্রন্থাদিতা পরাজ- বাণবিনি পরাজনানি। মহাযজ্ঞীত্রিক্য।

(৪) অর্থরস্যভিজ্ঞানি বাণবিনি গচ্ছনে রসবিকথার প্রকারপ্রাপ্তি দৈবাজ্ঞানীরূপে অগ্রপাপ।
चतुथीर्दः !

विद्वूः। भी एँधार्य सभ्ये श्रेष्ठ विं गाँडुः' शाहीं-खां ज (१)

राजाः। यदीभिन्नितं भवति। (विद्वूःचैव साह सर्वा शायामति चक्षुष्टि ज)

नेपायः। भी विशंकशाहामुहीयो! खिं विलंबं धारिण्यः 
भाज्यार्ज च च चास्तरिक संपरंताः देवी संपत्ता अव (२)

ततः। इत्या इत्या महाराणी (३) (सर्वे परिक्रमान्ति )

ततः। प्रविष्टिः देवी शंतोतिवेय (श) शुगाण्डावली

हृवलयमाला च)

देवी। (अपवाये) (श) वरी! कुवलयमालाः! चेक्क

अन्तरी मतुरी सुसिंह महिलावेय (श) (४)

(कुवलयमाला भवन्तसूक्षी हस्ति)

(१)। भी ऐंठार्य सभ्ये शाहींच्यां गाके गाके जति ज

(२)। भी विशंकशाहामुहीयो! खिं विलंबं धारिण्यः 

भाज्यार्ज च च चास्तरिक संपरंताः देवी संपत्ता अव

(२)। इत्या इत्या महाराणी

(४)। कुवलयमाला च। मेण्य भाकानो भंदे। चुबिंबं शाख्यः 

खार्षीयत्।

(म) बहोरेश्व भाषा बहुं भाषा देखा। भाषा बहुंपूर्वी 

खार्षीयत:। त्या वेश परिवर्तः भाषा:। ताधीय।

(म)। अपवाये अपवाये देखा। देखा देखा।

तथा अंदुः। 

बवानु दश्मी नयक्री चारकात दृष्टि

(म)। चुबिंबं भाकानो भंदे। चुबिंबं भनोर्भुक्ति पाहैं 

पतंगोऽपोः।
राजा। (सत्यत्वः)
दिवस द्रवाधि सतापशनद्रश्मिलो राजुविचारै।
इद्धपि चालूचितं दक्षिंकुलम्बाव्यः सम्भव। १२॥
देवी। भएतस! उग्धातीिहु सुचं की उरेकु
मशकर्णवसे (ह) बंको (२)।
राजा। (स्याबिकश तथा शाक श्यात्वः)
गनक्षणलेन मदनोदित्यतत्त्वते गुणिनि कुलपति क्रीषाधातु।
मासानालनिबन्धं सफुटितमविवेचियं देशा। १२॥
देवी। बत्थे! निचंवाचिल ! कुल तारादंशरं,
विचारय कुलवचसवरं (ह) (२)।

(१) अश्रुकूल ! भवार्यतु हुस्मखः: छोटित भवागम म चन्द्र।
(२) श्रेय हेमाजाबिचि ! कुल तारादंशरं, विचारय कुल-
वचसवरसरम।

(१२) दिश सूरह। चार दहापः ग्रामनिवल आश्वेषम-शाश्वचिय च क्रृतःः दिश रव अर्था भवामिः। श्रेय खानाजावति चे
त्वाथायलियं वेदूगिरा राखिष्कु रजनादिः। इदस्मिच आहायोः अनानीयः राजायस्ते राजायुक रजनादिः कुश्या ग्रामिषातीरनिति चेष्व भाष। भाष।
दषरु।
(ह) भवागम म कुश्वयक्षने।
(१३) गनरेति। खुष्याते बिज्जकुश्यापिनि मनिडिव विजीे नाम्मेते बलं नवन्दचेन नेत्यराजेन साहास्मणिदिः नानिष्काचेय।
नाचे बहुमुख रनिनरें नोसभंश क्रोधात हेतु हावः प्रकारामहसः
कुश्य दिशानिति देशमथेश। भाष।
(४) कुलवचसवरं नोसभंशसंगतं बंशं गुनायकम।
शुगा। (लज्जावश्वारोपतयत्तैः निधान चिरमूर्खः
मेवलोकायति।)

राजा। (संगमसं)

भवभूर्वि जगजसस्त्यार्जुरावतारान्
दिशि दिशि विकिरस्तः वेतस्तानं कुटक्रमः
वियति च रचयस्यमन्निकां दुधभुः
प्रतिनियन्निपाता: सुभुवो विभ्रमनि। ॥ १२ ॥

विद्यु। (जनालिस्क्षेन) एसा कुवलग्रमाति तिरिकः
विमिंगं क) दिशि च्छावकलेहिं विग्रहिजः (१)।

राजा। यवेंतेत्।

प्रशालोद्विख्या प्रतिपदपाख्या सुध्रदः
कावच्यायिपा: विण्टकर्फालप्रतिभुः।
खुवाना: सर्वसं कुसमदहुऽवोक्षाबन् प्रति सबे।
नव नेताहैते कुवलवह्यः संतिन्न्तति। ॥ १४ ॥

(१) एसा कुवलवह्याति तिरिकः ग्धितिष्कटकातः काब्रा: विवैयाः।

(१२) भवभूर्विति। द्वषुः ख्याः प्रतिनियन्निपाताः नेवः
विशाखा: भवभूर्वि ब्लूऽते तारानु भक्तः
हारावतरानु खजनः
कवला। दिशि द्रिण्य प्रतिधिः वेतस्तानं वेतस्तोपुष्याश्च कुटिः परिवर्तः
सहुञ्जयिति भावः विकिरन्। विकिरन्। विकिरन्। विकिरति आक्षां दुधभुः
दुधभुः मनोकारिभि चापिस्वं रचयः
विषायनांच विभष्यन्ती।
श्रीब्रम्भनि। सार्वविनंतम।

(३) तिरिकः सीतातकः।

(१८) प्रणार्पणति। के सबे। कुवलवह्यः सीतोऽस्मातः ख्याः
प्रणार्पणं चायतुः अयाभः नेलानात्ति प्रतिश्च त्रिति-
বিদ্যাসাংমিশ্রিকা

কিং যুন: প্রকল্পনামেষা?
বিদু: সিদ্ধিহস্তগ্রীষ্ম (খ) তুষ্য জীব এতা (১)।
দেবী: (জনান্তিতেন কুর্বলয়মার্তী প্রতি) পেঁছ পেঁছ প্রত্যেকে মন্ত্রার অজ্ঞাতনাথ পরিশিষ্টমাত্রাং।
(প্রকাশমূল) চক্ষুত! সংপদ্বং সিজন্দূ মামরী চো, হুদ্ব-শিখা হৃদিমত্তু বাক্য। (২)
রাজা। (পঞ্জীবোপনিবিষ্ট)।
প্রবিশ্য প্রতীহারী। দেব দেবীমালাকাঃ বন্ধন্যাস্ক প্রকাশ্যুদীপি শত্র প্রজ্জমাতঃ পার্থী দিবারে চিত্তি (৩)।
রাজা। (দেবীমুখমবলকায়)।
দেবী। অবতারবিতে পবিস্মিত (৪)।

(১) খেজগণ্ধা ত্রৈয়েদ।
(২) প্রমা চন্দ্র আকার নীরার আঞ্জিয়বেশ পরিশোভতামুল।
আঞ্জিয়বেশ দেবদেবীন আঞ্জিয চার্যাদিন মাত্র কোলাক এজান।
(৩) দেব! দেবীদুবপুঃ চন্দ্রমান্য: প্রাগণ্ডুন্নিঃ বহু আঞ্জিয়
আঞ্জিযরাজায়ে হার তিনটি।
(৪) অবতারায়ত পবিশ্য।

দেব প্রতিবিন্দকারুযজগত্যাঃ শুদ্ধঃ বলস্তরিঃ, গৃহস্তায় মহামায়
ফুলারাং মুগুসঞ্চার্য ফান্ধু প্রমহসং প্রতিসং: বিনামাং নির্মায়
কৃত্তিবর্গনাং: সাধ্য বর্গাং কোন ব্যাখ্যা কুলানাং প্রতাদুরাঃ। কটা চির্যো
নিষেধ: অত্যাচার প্রতি গম নির্গত নেত্রয়ে শ্রবণ একোহসং সূচিপ্রতি।
পরামারায়ঃ। শিখরিশোভীতাঃ।
(৪) খে দেবায় প্রবিষ্ট বিঃ পবিশ্য।
अति अनुष्ठान । तत्ति (१) (निष्क्रान्त:)।
(ततः प्रविष्टिः भागुरायणो दृश्यं)।
भो। वजयु वजयु चिन्हं नामतिः केवलं।
भागु। इतो दृश्याधित्यं दृश्यं।
राजा। उपविश्यं निविष्टानां मिश्रणं चन्द्रवर्ष्णं।
हृदं। देवातुद्रहेष्य।
देवी। कुशलं मेल मातुलाशिये हराख्याये (३)
हृदं। पयं ब्रम्हाम्।
देवी। अविस्मेदं मं गुणजनो (३)।
हृदं। अन्तराकारिपक विस्मार्थि (३)। (देवीं प्रति)
मातुलपुरुषजननां दिश्या वर्षिं (सन्दीप्न्यामति:।)
सन्दीप्न्यामति: कामदीमायिना।
निष्कृतना प्राक्तं परिकृतिः समृद्धया सघायावलिरेव युजः।
पुजावृक्षकृतं तथा वेयमानाविष्टयिता वै सर्ववोत्सिन। १५ ॥

(१) तत्ति ।
(२) कुशः ये सातवाया हराख्यायायः।
(३) पयं ब्रम्हाम् कामयान:।

(३) अन्तराकारिपक विस्मार्थि: ।
(१५) निष्कृतने मयं। निष्कृतना अप्रस्थथ यवा प्राक्तं सघाया-करः। परिकृतिः समृद्धया युजः। परिकृतिः समृद्धया युजः।
(१५) यवां। वेयमानाविष्ट्यित: प्राक्तं सघाया-करः। पुजावृक्षश्रवणं आनाविष्ट्यित: परीतिः चेष्टा:। रघुक्तिः तद्भवः।
विद्याशालमभजिका

चातः सम्बद्धे कुलेकाणितवा: पुष्पस्त्रिणा लयथा
भव्या कालिमाति कलासु कुशला केलिचित्वा नीतिन्द्रः
दैवशीतोऽर्थतवर्दीतिष्ठितीभवाय सुगमहावली
देवा कस्मचिंरित्रिणुसदर्दय: पूर्वस्तः प्रथ्येकः ॥ १६ ॥

भांगुः। (संगतम्) फलितं नीतिपादपपलतया (च) पिया।

विदूः। (चक्षुसुध्या) भो दिस्या परिपोशा च एसा,
किं च चेकसि प्रत्यौँ वर्ध्वस्त्रसक्मं पितवयस्ससंग्यातं
सिंहंकावलोकोऽघं मंदिरं विदिः वर्ध्वस्त्रसंग्यातं? (क्र) (१)ः सवं
विद्यापन्न।

देवी। (जनालिकेन) पेक्षा दैवदुर्गलिदः, जे मधु
केलिचित्वंपरिपोशा जलमेव पवित्रपियं तं सवथंष्टं परिप-

(१६) चातः ॥ बशकेत से भमा कुष्ठां वंशं एचनितातः
इम: जातः। तथावः तथा भव्या चुवरितः कालिमाति कलासु चहः
चाणक्यव्यायं कुशला केलिचित्वा क्रोधः शृः नीतिन्द्रः।
नीतिसम्बन्धः। बशकेत: एकेऽभावानं वर्ध्वस्त्रसंग्यातं
कहरं तत्तवाः ग्राहः छोडः। नीतिसम्बन्धः। फलिता एकेऽभावानं
कहरं।

(च) नीतिपादपपलतया नीतिरेख पादपः। तस्मा तत्त्व: तस्मातथानिकः
बशता तथा चुम्बितश्चः श्लेषः।

(क) वर्ध्वस्त्रसंग्यातं परस्परलिपिः पुष्प: कुलेवः।
চতুর্থীয়ঃ। । ১৪১ ।

খার্দ। (বিবিধয) ভৌগুল এহং দাব। (প্রাচীন) চতু-
মাদুলস্তেগমাতঃ হি মং পরিষাবিদ্রহ (ং) এ হ
এক (১)।

দূত। দেবি। ভবাঙ্গীরানাং বুথায় যত্ত্বত্যাপি প্রবচনঃ
কায়েমনক্ননাঃ। (ঃ) পরিষাবিদ।

বিহৃত। (অনাতিসৈন) দেবী এসা পর্থানায়ে। (অ)
পঞ্চর। (২)।

রাজা। দেবী। পানুগুন। (অ) চি দেবী সর্বস্বে স্মার্থে
করোষিত।

দেবী। (অনাতিসৈন) হলা চন্ত্রি কাঞ্চাণি।

(১) পঞ্চ দেনুর্জরিণায়িনী, বন্ধু বিধীনীতঃগৈরেচানাঅঃ পরি-
বাকিং নিজালে পরিষাবিদ। পথায় দেবী। রাজাঃ। প্রাচীন
বাটলামেে। অনন্তঃধারণ সাধ্য পরিষাবিদিতি।

(২) দেবী এসা পর্থানায়ে প্রতি।

(৫) অনাতিসৈন, রত্ন। দৃশ্য। নিবানবাক্ষরীখানাগারানারায়
চাহু। প্রথমঃখনান তথা কাণ্ডনানো তারানাঃকার্মিত। দেব।
দেনুর্জরিণী দেশে থেকারিতি। কাঞ্চাণিতকৃষ্ণন পরিষাবিদোকাণ্ডেন।
পরিষাবিদা নিবারণকারী।

(১) প্রাচীন বাস্তবসৃষ্টি। কর্তা আচার্যারিণী রেখা।

(৫) প্রাচীন আচার্যারিণী। প্রথমের রাজবাস্তবসৃষ্টি লাভঃ
সৌভাগ্যারিণীরাজপিয়ে। মায়।

(অ) পাদ্যতথ্যো অত্য়ন্তে৷
টি চিহ্নটী মাত্র কার্যকারিতা আমায় ও একি পুনঃ শান্তিবর্তীর প্রযুক্তি হয়।

(২) বিচারের দিকে মহাত্মাগুলির চাহিদা নিবন্ধন, যা চিহ্নটিতে দেখা যায় না বিশ্বাস নিবদ্ধতা বিধান

(৩) কার্যকারিতা সঠিকভাবে করা হয়।

(৪) ফাইনান্স পরিচালনা করা হয়।

(৫) সম্পত্তির বিধান করা হয়।

(৬) কার্যকারিতা সঠিকভাবে করা হয়।

(৭) দলান মোবাইল মোবাইল।
(१) मायाः कृष्ण रूपान्तरः। तद्वर्त्ता् भगवान् अश्वत्। भाषु-राजस्व युष्मापि। कृतामलोकात् भवस्यैव वर्तति। 
भाषुः दार्शन पुलिक निषेधा: तथा कार्याः। 
(२) वध्युभन्नवाट महाभाषाः।
(१७) मायाः कृष्णाः। मायाः पश्चाद् दार्श:। स्थः पुलिक एते स्वयं। 
बन्धुः निषेधा: धरार्थुता अद्विदिन रक्ष्यः।। ते मायाः दूरः। बद्वत् बन्धुः निषेधाः। 
वभन्न भवस्यैव वर्तति। भवस्य भाषाविनोन्यवर्ती:। भवस्य भाषाविनो: ते मायाः। 
दूरः। तदुपन्त तः भवस्य नवस्याचि:। क्रियायत:। क्रियायत:। क्रियायत:। क्रियायत:। 
(२) अर्थार्थमार्ग:। अर्थार्थमार्ग:। अर्थार्थमार्ग:। अर्थार्थमार्ग:। 
(२) कृतार्थविनो:। कृतार्थविनो:। कृतार्थविनो:। 
राजस्वायाः। 
(२) वध्युभन्नवाट महाभाषाः। 
(२) स्थः पुलिक निषेधा:। पुलिक निषेधा:।
বিব্যাহারমিশ্রিকা।

উচ্চতি, ভবদী ইঁৎ তপলোপ্যা সারুতা (১) (সর্বে ইস্তিম)।

dেবী। ( সাধারণ সাধারণ।)

বিদুী। (প্রক্ষেপ: প্রতি) ভীষ্মরো ! গৃহস্থ যুক্ত, যাহে পি
গাছাণ্ডে গবিনে। জ্যোতি শিবাসনপূর্ণ দুর্লভ নি (২)।
(তথা কবিতা)।

নাম। ( ঢাপবায় সহস্রসূতি) এই কুব্লাবারলো !
পরিমন্তন পুনর্বার ভবিষ্যৎ সম্প্রতি সেনাগানি ! (৩)।

ভাগু। ( দিবশকাচিং সুভিবা জনতিকেন ) ন
। বানি যিং পুনর্নর্জ্যনি কারিকায়ন মূল (৪)।

ব্যাখ্য—প্রতিহতারি। দেব! সিরিবাবাহিনীভীনেরেরে
ডিয়ে (ৎ আয়ত্তো ক্রমময়ো ইহ্যন্ত্রশ্চে দুষ্টরি চিন্তা)।

ভাগু। ব্যবহার তস্ম।

(১) সে বানপরেণ ব্যাঙ্কায় পাণ্ডবী মাত্রো, অব্য: নান:
কালামো বৃষতোয়া।

(২) সচল: ! বায় কম্বল, পাপমণি মাখী চলিো যতো
বিশালমূঢ় উভ গি শি।

(৩) যদি করুনন্দনে ! পল্লি কথায় পাণ্ডী-
কর্মকর্ম ভি?

(৪) দেব ! চৌধুরিভাবেন্দ্রজাতে: কুমারীো বেঁচুষকো
দুই রিতিত।

(৫) মহাকার্য্য তপস্যাশমিতি শয়াঃ।

(৬) চৌধুরিভাবেন্দ্রজাতে: চৌধুরিভাবেন্দ্র শিমালতে;
ষামালাওদীয়া ও শুদ্ধতা।
प्रती (निज्जासा)।
ततः प्रविष्टति कुर्ज्जकः। (पशुभ) जेदु जेदु भद्रा (१)।
(खेसं प्रशिप्सि।)
भाष्य। महोदया वाचयति—
स्वतः सोमब्रुपमं तुषिनकरहस्तवाचिवाचाचिवितायां दिन्यं बर्बरस्य बिनयतंतिग्नि: सर्ववेदनाधिमं।
सवादत्त्वस्य भवसलाभुसर्वजनकथोचनेर्याधमानि
पादबनारसिः च वधमभिरच्छलांश्च लिं मूर्तिः भक्ता। १५।

eयोनिक सङ्क च च लिख्यति। करसुर्वितिकः
पार्विवख तव प्रत्यापिन महामलेवागरावशयस्य सतिवेशः
धोर स्रैवासां च पद्यतिलवानामादिग्निनवज्जेन प्राची।

(१) स्वयम प्रवेष। भत्र।

(१५) अस्कोमि। ग्रसोन।! सत्स्य भवत दति च जेष्ठः। तुषिनकरस्य जन्मां च शुता नैंहे ठंक्षा वीरिभि: तरछैः
भाषायिनाः शुद्धस्य व्याख्यायो ब्रजुर्वस्य भारसाहस्यां भारसाहस्यां संस्कारानुत्थतिः रेष:।
कपूरचन्द्र नामच देवं राजावम श्री भगवान भारसाहस्यां भारसाहस्यां भारसाहस्यां भारसाहस्यां भारसाहस्यां
विन्यासानां भवस्य: स्वेतस्य विन्यासानां। दृश्यम: राजस्य अतुरुज्जवलः विन्यासानेन वर्षसाहस्योऽवनैः। अतुरुज्जवलः विन्यासानेन
नवं विद्रोही वस्त्र तथाभूत:। सतु दर्शनीवनं चोरत:। भारसाहस्यानेन पुल्लानां अभिमानवानाः। दल: पादबनारसिः
पर्विवखस्य च वधमभिरच्छलांश्च लिं मूर्तिः। अर्धवायसाः। क्षेत्र च भूमिस्तिश्वालमुः भक्तां
होरिस्तेविशिष्टं भव्यानुः।
प्रतीचूमक्तिविविभागी सबी एवं राजानव शक्ततयो दुःखीपनता: सिखिता: केवलमवाचीचित्तिपतयो दुःखलो स्म।
ततापि विनिवेषति। तत्कुम्यात्प्रहतराग्नै: क्षुद्रलाभिपिने पीरपाली देव शरस्मागती देवदीर्घात तं पुरस्कृत वयं
पयोशीतोरे समावसिता: (न)। तद्रा च।
कार्णीनं युद्धसं चतुरतरमत: सिंहल: सिंहकमा
पार्षदशा सादवसिथिसुरलपिष्टः कामुक्कृप्रीवषाहः।
आयुषी नौरुसार: समारसुवि दुर: कुमल: सत्वमेघः
विंचन्ये कोणनाया अथ नरपतय: संप्रतिता: सहारचिच्छ १६।

(न) कर्षात्तत्ततकक्ष: कर्षुपनामविकेरियात्तरकक्ष:। बतिवैयमशः
वुःकूःकूः। पदातिविंशां परिविंदं शचनाववपरितकबानामस्मित
स्वाभाविनिर्दर्शाय। आंतिकककें आंतिककुमालनेन।
चक्षुतय: तोहुवा कहां: अतिप्रदा देव: दुःखोपनीताः। देवमें
चक्षुपायें अनाविता: वशिनानीता:। देवनी अनाविता दिने वेपः
तत्कुम्यात्प्रहतराग्नै तक्ष: कुलैः। युगौः अप्रवृत्त राज्यं वशं तथेऽः।
चवोधीतोरे पयोशी नाम नृपे तक्षाचायरे। वषपावबिले: वषयः
कन्यावासः।

(१६) कार्णाद हृदि। कार्णाद: कार्णात्तेशसः बुजन्ते वधर
अयापरे चतुरतरमतः अतिबिंदुशुद्धः सिंहकसो वस्त्र वशः ताइतः
विषः। तदानूऽ नरपति:। चक्षा नींडा अविष्कार: खुसुता वश
नाम: कामुक्का: कार्णीन कुर्मः: मोडः वृहस्तवा पाका अवादः
वश तथाहतै। घरानां देशानां परिहृदः। अविवार: वशः तदानूऽ
नरपति:। नेमत: अर्धः निर्देश रथः। बारे वस्त्र वश नातः। अस्थः
आवदेयकर्ष: तद्वा वस्त्रभृतु रथभुजः चुर:। देवसुर देवः कुनः
वेष: कुर्मदेवाधिन्यातः। कुन्त: तदानूऽ वष:। सिंहः फिंहुस्तम देवः
ચતુર્યોગીનેંક:  

અન્નિણારિ તે: સહામાદ્યાયાનામિપ બલાનાં સમર- 

સંદ્રમિ ઉતચ:।

રાજા:  સમરાદમિ નિવૃત્તિ (વ) એવ કાયોટા:।

ભાગ્ય: વાચવાતી:  તાબા વ (વ) 

પ્રેયોખ: મેટ્નલિદન્તપ્રાવસદસરય બલભી સ્વ વિપચા: 

કૃતાયોતીય યોયાં સરતી મમ વચિષ્ઠાય યાત્ર કબાં:।

અભાસાબ્ધીમબર ભષુકૃતિસૃખલિની યસ્થ બૂબેશીપ કયાં 

યુચે દેવાણાનાયામિતય વરચિન ન ચુના: કેન વચા: ॥ ૨ ૦ ॥

ખંડ બદુલિખિતે તામચિલયાખામિ: હરાયે વીર- 

પાલ્યોયુભિનિત:  શીખ કન્યાકસુખાય દેવાયાગયમ:।

કુર: મહંત પખડયા વિશ્ર સી સુખ ચાય એ કોન વાણી (૧)

(૧) સ્વત: પખડેિય સી સુખાય ન દુનવોય િ।

(૨) વાચ કોમબા સ્વભાવિત: કોમબા: 

(ફ) તાબા કો ભષ્ય: 

(૨ ૦) પ્રવાહિત: 

લખયાતી: કારિદલયજ પ્રવાસન: 

સમાધાય: શાયા યાય તથાપૂર્ણ: ગાભણિરીથ: 

ખાય હૌર તાન ગણ: 

શીખ: યઝ વિષયાણિ 

ખાય: ખાય બાબુ તયારે 

કલા કલા હાય શાયારેય કલા ઉદ્થ: 

શાયારે 

યઝ 

બાબુ 

બાબુ 

શાયા 

શાયા 

શાયા
विन्दुशालभिषिक्ता।

राजा। लेखसंक्षेप एवं सैलवाशा (२) अवस्थित।

भागु। तद्दूराः-

अगण्ठां। शूचिनुतपुलिसितसंपखरेत। पुरवृत्तत्तनानि। पूर्वार्गार्धैवाचिलागायतुपुलिसितकारसंतोष्टिमयां।

तत्तवचारी। शूचिनुतपुलिसितकारसंतोष्टिमयां।

झीरान्याचार्येदेवी। करपुलिसितकारसंतोष्टिमयां।

(राजानं प्रत्यासालं वेष्यं) श्रीमं भूयं। प्रियपुपशालो भिषम्?

(क) वेष्युक्ता वेशं। विशिष्टपरबधेन सुरे वेषं तथोत्तरः। वेषं वार्तां प्रमाणाः।

(२१) अगण्ठेऽति।

कर्मोत्तिकवर्गं। कर्मविवर्तकर्तवश्ये। विनत:। भागु। द्रति श्रेष्ठ। पात्रि। पुरुस्तोपत विनसविनरस सूरं च। शूचिनुतपुलिसितकारसंतोष्टिमयां।

पुरुशकोशं। चा चं वर्तमानं तापस्यां नाम।

नयी तथा।

शूचिनुतपुलिसितकारसंतोष्टिमयां। महाभारतं दारिष्टाचार्यरूपे। देविकोशी। तथा वर्तमानं द्रतिः।

प्रियपुपशालो भिषम्। विशिष्ट। तथा वार्तां प्रमाणां। प्राप्ताः।

खंडराष्ट्रं।
राजा। यत्र सरस्वती प्रियंभदिनि।
तवी कोपशाशिवत्रादुगमिता सबा समावार्षी
प्राप्युरांडः समाज्य कृत्यवते। चण्डी कलतिजङ्गान।
पुष्पकीयिनं तस्य च महर्षिवा वपुरोविनीभवि:
सज्जाता सम चक्रसंपिदंवी विं नाम यत्र प्राथ्ये। ॥ २२ ॥
तेश्यायुद्धमुः—
वामांकः प्रशुल्लस्वात्रस्वातं यावदवानीपते—
लक्ष्मीरकृपालंश्रृंगशिवानितया यावछ द्रोणां हृंदः।
यावछ प्रतिमाप्रसारविधिः वच्छि करी वस्त्रणः
क्षयाः। शुद्धिशुल्लकलेश्वरासत्वत् सत्ता द्रष्टवः। ॥ ३१ ॥

(२२) तेश्वीति। कोणेन कोणेन बशाविता खचितं। जाति ज्योक्ति
क्षरावित क्षुत्परिश्रविता। प्रति बश्या। तेवी श्रवेषाश्री चाहु
गनित बाध्यत बोधुकां कात्येके। च। क्षसाट्याणी वर्माभावातुः
क्षरावित क्षरावित। भाव। बोधु प्राप्य। प्राकृत पूर्वसूत अञ्चारी
परिशिष्ठाति रुपार्थो भावोत्तर पराश्याती।
श्रीलोक विरस्वारीतियः। शुद्धा नीतिविवन नद्यक्षयेव तथा वष्टुः
विनाते। श्रीसंस्कृत विशेषं। सम चक्रसंपिदं शरीरोऽवस्थयते बुद्धाः। चतः। वन्धु प्राप्ते। अभिमते तु चं। नीच विभिन्दा। ने अखुतः
आयामशुचित भावः। शादू हास्यावरोधितं हतसू।

(२१) वामालक्षिति। दावुः सहायोः। चरुः चाशाश्च चरुः वीर्ये
निमित्ते घोरेन वास्तवेन घोरेन घोरेन स्वाक्षरावेनेन चरुः । भारतीयः भवः। दावुः हृंदः। नीतिविवन कष्टिसर्वं वथः
क्षरावित क्षरावित। तत्क्षरावित यथाविनिता यथार्थः। वष्टुः। द्रष्टाः द्रष्टाः द्रष्टाः। द्रष्टाः। द्रष्टाः। ववः करी। प्रतिमायाः चरुसास्त्राः प्रतिमायाः
বিশ্বাসভিজ্ঞ

উক্তি, ভবহৃৎ উৎ পথপথভঙ্গ সংক্রান্ত (১) (সেই ইতিমধ্যে দৃষ্টি)

dিক্ষিত, সিদ্ধগত অভ্যস্ত)

বিদ্যু বিধি: প্রতি ভোদিয়া। গায়ত্রি শব্দ, চূড় ধি
গায়ত্রি শচিয়া। যাদী নিবলহংস পুত্রো তিন (২)
(তথা কৃত্তিত)

স্বামী। (পুরাণী সংহত্ত) এগুলি কৃত্তিতান্ত্রি।
পরিপ্রাপ্ত মন কলস ধর্ম সহস্ত সংতুলিত ! (৩)

ভাগু। (জ্ঞানান্তন সূচক স্থল জ্ঞান লিখন) ন
জানি কিং পুনর্নাশ্রয় হর্ষেকর শাস্ত্র (৪)

প্রবেশ। প্রতিপাদ দী। দী। সিদ্ধভক্তিতাধিভিত্তিক শাস্ত্র
ছো। আন্তু কুর্ম গায়ত্রি লেঃ হর্ষেকরু দুর্গারু বিভূত(৪)

ভাগু। প্রবেশ তমু।

(১) যো আন্তভয় যানী যায় মানুষক থাকে, অন্য: ইতঃ
কলসভান্ত শঙ্করা।

(৩) মন মন কুমার। কুক্ষার মনে করিয়া যাতে। যাতে
নিবলহংস নতুন দুর্গারু।

(৩) এই কুবুদমালি। পরিপ্রাপ্ত শান্ত শান্ত দুর্গারু পুত্রো-
দুর্গারু দুর্গারু ?

(৪) দী। শাস্ত্রভক্তিতাধিভিত্তিক শাস্ত্রবিদেশ। হর্ষেকরু দুর্গারু
দুর্গারু দুর্গারু।

(৫) ক্ষণার শাস্ত্র প্রক্ষণীত্র শেষ: !

(৬) শোকাভিগমেশবিদেশ। শোকাভিঘাতিতাধিভিত্তিক শাস্ত্রবিদেশ;
ক্ষ কুবুদমালি।
প্রতীক্ষিতঃ। (নিরাপ্ত)।

ততঃ প্রবিষ্যতি তুর্জনক। (পত্রস্য) জৈমিন জৈমিনাভা (১)।
(লেখে প্রবিষ্যতি)।

ভাস্তি। মহোলা তাস্যতি—

ব্যতি ওমবৃদ্ধম্ তুষিনকরস্তায়ঃ চিবাজির্যাবতায়

এষ্ট বেদান্তস্য বিন্যাসময়ঃ। সর্বেহেন অধিনায়কঃ।

বিবেকলোকায় তঃ প্রতাপিত। মহামক্লিভায় রায়স্য মতিক্ষে–

যেন স্রাইয়ান্তঃ চ প্রদত্ততামাত্রায় মিলনকালক্ষ মার্থিবশ্চার তত প্রতাপিত।

মাহামক্লিভায় যুদ্ধশ্চ মনোগতে।

(১) ক্ষণং প্রদ্ধ মনঃ।

(২) সর্বোদ্ধার। যে স্নোত! খাছ ভূত দতি। বেষ দতি শ্চ।

ক্ষেপঃ। তুষিনকরস্তায় ভদ্র বিন্যাস ির্মর ক্ষুদ্রি তদান্তঃ রাজাধিপতি। সর্বজে–

ক্ষুদ্রাক্ষরঃ নাম দিব রাজাধিপতি মহাপাল পারাসুরাম। প্রমাণিত যশস্তি।

বিন্যাসময়ঃ। সাধ্যাত্মকঃ পার্থ। পার্থাশ্চ পার্থ বিবেদে ন মদ্য বস্তু সতধান্তব্যঃ। বুদ্ধ সর্বমনব্যাপ্ত বোধক্ষে।

পার্থাশ্চ পার্থাশ্চ পার্থাশ্চ পার্থ বিবেদে ন মদ্য। পার্থাশ্চ পার্থাশ্চ পার্থাশ্চ পার্থ বিবেদে ন মদ্য ।

(২) ক্ষুদ্রাক্ষরঃ। যে স্নোত! খাছ বিদ্যাবিভাগিনায় মিলনকালক্ষ মার্থিবশ্চার—

ক্ষুদ্রাক্ষরঃ।

(১২) নির্ণয়ঃ।
प्रतीच्या चौदीच्या विनिमयावतीर सर्व एव राजानां स्वतंत्रतेन प्रदानिता: सिंहता: केवलमवाचीचित्रिपति होलके तरतापि विनिवेचते। तनुक्षोपहुंचते: कुंलकामित्साहूळ-वीरिपालो देखूँ शरणमागती देवादेशात तं पुरुस्कृत बयं পঞ্চশীলীরে সমাবাসিতা: (ন)। তদা চ। 
কার্ণ্যশুद्ध যুস্তনানं चतुर्भूतम्। सिंहस्त: सिंहकारः 
भाष्याय यथासिद्धिरेषु मुनिर्परिष्ठ:। कामुकक्रृत्व:। 
चास्यো नौस्रोश: समरभुव: सु:। कुनाल: कुन्तलेखः। 
किंचाले कीदाध्या श्रय नरपति:। सिंहा:। सहस्रभिः १६।

(ন) कार्ण्यविचित्रितः। करुणिनामक्षेत्रेः। तत्वेन्द्रोऽनुज:। 
पदितिच्यान्तां परिविन्दुः। गाम्यायां। तत्तिक्षेत्रानां। 
अस्तान्तान्तान्त:। अविकेशान्त:। 
वश्योपेयायेन अवनोताः। 
वश्योपेयायेन अवनोताः। 

d)
कार्ण्य दृश्य। कार्ण्य: कार्ण्यकृत्यतः:। कुष्ठि: कामार्थस्थ:। 
क्षतिकृत: कर्षक्षतिकृत:। 
सवलने शमनां शरासायां अर्थनिवेच:। विकृत: कर्षक्षतिकृत:।
वश्योपेयायेन अवनोताः। 
वश्योपेयायेन अवनोताः।

(१६) कार्ण्य दृश्य। कार्ण्य: कार्ण्यकृत्यत:। कुष्ठि: कामार्थस्थ:। 
क्षतिकृत: कर्षक्षतिकृत:। 
सवलने शमनां शरासायां अर्थनिवेच:। विकृत: कर्षक्षतिकृत:।
वश्योपेयायेन अवनोताः। 
वश्योपेयायेन अवनोताः।
चतुर्योगः।

त्रैंतरे तैः सहासाधीयानामपि बलानां समर-संमद्री वचः।

राजा। समरकर्मणि निसगीह्ता (४) एवं कार्यादि:।

भाषु। वाचयति। तब्र च ( ४ ) प्रेयान् भेदनिद्यन्तप्रवसद्दुर्यं वज्ञभी से विपचः।

कुन्तप्रोतिजनि योेंवं सरति मम च विच्छाश्चवी यत्त कवमः।

अब्राह्मप्रेमबरबंधुकृतिमुखमिदं यस्य लूनेपिद कष्टे

युद्धे तेवाज्जनानामिति वर्णणिणे न खुता: कैन वाचः॥२०॥

किं बुधुलिखीते सानिचित्वायामिः सराष्ये वैर-पांहौभिषितः।

श्रीमुरुक्कसुखधिवावमस्तथम्।

कुर। भंडा पड़हस्स विश्र मे सुहं चशियः उवं वाणी (१)

(१) जन्तः यन्त्रज्ञेय से सुपर्चित न युनायोः।

अन्यपि कोहुक्षयाः: कोहुक्षयाः: नरपतवः वशुःकिं बाहिष्मिः

ईश्वर बर्णवायारूपिणिः: सान्ताः कर्नुक्तयता द्वयः।

चह्मराह्मतमृ ॥

(५) निश्चर्गञ्जुता समावत: वशुःकिं ।

(फ) तब्र च युद्धे प्रयत्ति:।

(२०) प्रेयानिति। दृषिते: कार्ड्यव्रत: प्रबलशु: प्रवारे

मनसा: आश: प्राशा वशा तथावुहः गताशुरस्वहः। श्रवं वीर राति

ग्रहे: से मम प्रेयान्त कामिनिः वशम्: काना:। य: श्रवं विप्रशार्धः

समूग् कः। आशुतिरक्षः प्रोतिजनि निद्योपिणि वर्तिणे सततेन विशेषः

प्रयानिति भावः। युद्धमः वशम् कवमः अभिन्नता: गरोरः मम रुचेः

अभिन्नता: सान्ताधीवि नत्वः: नभेन मम चरिः वावितत्तायः। वशम्
राजा। लेखसूची एवं लेखवाणी (२) भवन्ति।

भागृं। तद्वुज्व—
अन्नकार्यावातूजवऽनुसारिणीं दुःखितार्द्विनींतयात्तुहिंचनकरसतां वक्ष्यं मांशा।
ज्ञानशक्तीं वसूऽच्रमा क्रमानुवर्तिनीं दीनींस्रवित्तायात्त्वं विश्वयोगींता वर्षपर्यं।
चौराधोपकेरदीचः: वर्षुलितितंकी कसतेिे बज्रवती तह।
(राजान प्रत्यक्ष्ळिं बेवा) जिंिी भूऽं: प्रियमुपारेऽगः!

चाहूं नूऽने किले गिथि ३४ दिर्यंतिवन्धं लेखसू: कम रस्थऽने ब्रह्मपृणं—
द्राकृति भाषा। अन्नकार्यावातूजवऽनुसारिणीं प्रभुसहस्रं प्रथिविकारिणीं बदं।
बङ्कूटं: भुविनदेव सावों स्वतेिे द्रति भेषः बुधी रस्थऽनो देवाभूषणानांि सर्वरथे कान्तरथे—
मधुकशि द्रति एर्न्तिवाहिनी: वर्षाः केक न शार्थाः संपर्शेिे शुल्ता रार्थाः बुधी—
मधुकशि अऽग्रिभारां देवाभूषणानां रितुराषयादिः वस्तंव।
(२२) वेषसिा वेषः: सिद्धिमदगुणिन च्वते रेवायं तथीऽजः; भेषः
वार्ता: पल्पावः।
(२२) अन्नकृति। कर्नवानिर्याय: कर्नविनिर्यायादिः
प्रस्त: भ्यानु द्रति भेषः ग्हाताः: पत्तिर पूर्त प्रतिवीरिः हुंिे यविजििं
पुरुसंतं वास्त सावों सावों बुधी रस्थऽनो दृश्यािे दृश्यािे: वा वर्णनं दृश्यािे दृश्यािे
जात्वन रीिें तथा युवावाहि दृश्यािे दृश्यािे: वा वर्णनं दृश्यािे दृश्यािे
पर्यावरः: वा वर्णनं
राष्ट्राणि मात्रं बुधी: संधोऽिे: फूऽः तथा भुजायाः: विखायाः: घुंिा: ब्रह्म तथा
विभृद्धिन्दी तहः: तथा नवनिर्याय चौराधोऽिेग्रीं रोज्यागृहािे च्वतेिे
कणावत नावेद तथेऽ प्रवृत्तिनांपरिः प्रक्ष्ळिङ्गःः बुधाः भरसते।
तत्त्वराष्ट्राः।
राजा। घटः परस्पर प्रियंमलितः।
देवी बोपवाैशालिनामकांमा सम्बन्धवांसी प्रागृहापि संस्कार ज्ञानान्वपतः। पुणी बलबिन्दता।
युष्मीतिविभेन तुष्यः च महत्त्विविचारिविशामः।
सन्ता समं चक्रवत्तिपदवी विसं नाम वंश प्रायचति। २२।

(२२) देवीतः। बोपेन आळेन वर्षाविता खशिचता। जाते। भक्त: खशित्याक्षाविता द्रति लक्ष्यतः। देवी बढ़ाराजी चढ़-
गिता वारंगता बहुःज्ञा। जातेकः। संगमांस्तपी ज्ञानार्थात चाक्षरचतिस्मित भावः। बब्बा प्रयान। वृक्ष दूरस्तुष्क आर्यिपरिशोचणिकोर्सित भोर:। ज्ञात:प्राप्त:। दूसरी ज्ञान सरसः चतुर्मृत्युप्रथम: प्रमाणः।

(२२) बामाज्ञ्ञासी। दायवस समवीतः। झरका बामाज्ञ्ञासी पृथु-
वेण बिचारे भगवान सावित्त। प्राथमकः वरावेण झरका तः सतीतितज्ञ नेमः।
हरगोरीमूलस्मित भावः। दायवस हरे। गारावाज्ञ्ञासी चज्ञासी वः।
हरप्रवः: वहसाधनः तन अशीता अवशीत: चतुष्टादि दृष्टि ध्रेष्टः।

(२२) दायवस मुद्राः। विचारः। चरे चको प्रतिमाभिष्कृत चक्रहथ्यां प्रबर्तयाः।
বিদ্যালম্বিকা ।
( ইতি নির্দ্রাস্তা: সর্বে )।
ইতি শ্রীমদ্বিবিধাবিভাগরাজারাজশেখরবিবিধিতায়া
বিদ্যালম্বিকানাটিকায়া চতুর্থোক্ত ।
নাটিকা চ সমাসিমগাতু।

বিশ্বাস: তত্ত্ব বিধি: আপার: তাঁহান্তু অধী বহেতে: ব্রহ্ম: বুদ্ধ: 
ক্ষেত্র: প্রতিপ্রাধান্ত:। যাহুঃ বিচ্ছিন্নিত: হস্তমূল ।
ইতি শ্রীকীর্তনন্দ: বিদ্যাময় গর্ভময় বিধিতে।
অামান: হস্তমূল ন।

প্রিন্টর—শ্রীকীর্তনন্দ মুখোপাধ্যায়
নং ২০ মামাপুকুর লেন।

প্রকাশক—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর
২নং রমানাথ মজুমদার লীট।
१०८ कानद्य की नीतिशारां
१०४ समेकाकांतपर्य चटीक २
१०० ठप विघणु, झारौं, खाप-प्रमुख चगन वारंगर यथा खाप-प्रमुख संचये काव्यादेश कविक्षुति
धरागा अधृत शुभ निविष्ट दान-मोतन गातार, दुधाचि प्रधीम
केलिता (धरमांगम) १५
१०१ नरकुब्रापूर्ण ६
१०२ नरकुब्रापूर्णता (खेकद) गंधार्यां १०
१०१ रससन्धिनांिणा ख तथा रससन्धिनांिणा (खेकद) ६
१०४ ग्रामांमित खाबरांको हानमांका
ग्रिंग्रितकांतात्र ग्रिंग्रितन्नीहरिसैत ६
१०५ लल्लू भिमांपार्ण्यिता १
१०६ साप्तलीराम बटीक ११
१०६ बटीक भिमांपार्ण्यिता ६
१०५ बटीक काव्याप्रमाण ६
१०५ समाजाकांतमेउखलम १०
१०५ क्षेत्रस्तपार्णां (क्षेत्रस्तप खेक) ४
१०५ दगुकारस्तप (क्षेत्रस्तप वेछ) १०
१०५ ऋच मान (भोजप्रेम काल चंद्र रामांलिम) ६
१०५ भारत रम्य १
१०५ संकेतरुपारालम ६
892.1 R13
Rajaçekhara.
Biddhaschalabhanjika.

UN 35
4CoU 520dN 05