## -सआ दली य

स स हिर यां $\uparrow \uparrow$ हमा रे गु रुहै । आ जबिगड. ती हु ई मा नf को निकृष्टता की पा का षठा प्रफ्हु चा दिय है क्यं किस्ट् गु बिना बु द्विका परिमा ज न नहीं हा' ता । पु रा तन सं स कृति व सम सं ₹ का रिक- स" = दर्य थाT, उ सक्र का रप घंा - मु निय' के जे स हिटि यक गरिमा ही थाओ। ज्ममा नसका सुसंस स्रा रित करने के लिए
 का मना से मा नमनि दर- पत्रिका 'प्र का श न पमा वश्क्क स्झा गय । आ प T है किप ठकर्पत्रका में निहितमहत् - विचा रा` का ला $\% ~ T$ समा जतव

## श्री रा ध T क न त\$ T स्र <br> (मा नमनि दर ठ यमस थ† † फक)



श्री मा नम्मि दर की बे वस्WजW. maanmandir. Org के द्वा रा आ पबा बा श्री के प्र $T$ तः का ली न से सं ग का तक तथ T सं स्य का ली न संगी तमये आ रा ध ना का सा यं ६.३० से ७.३० तकप्र तिदिन ला इव प्र सारप दे ख सकते


३ ० से
। इ † उ ठ ज सकता है ।

## संद्व क

## श्री रा \&TT मा न बिहा री ला ल

श्री मानमं दिरसेवा संसथागन अने का ने क सं चा लन प्र 4 t, की प्रिया व लो क कल य प की नि: पु ल क कर रहा है , उ से तरह 'मान मं दिर भा१ को ई जु ल कनही रखा गय है ।

श्रद्ध नु सा र $\% T$ वा रि त तु लसे दल $\%$ Tी ग्र ₹वे चछा नु दान न वी कृत है ।

## प्रका क-

## श्री रा \& T T क न स स त्री

 मा न मनि दर सेवा संख्रा न गद्वर वन, बरस ना, मथ T, रा (उ. प्र.)Website : www.maanmandir.org E-mail : ms@maanmandir.org
अт ${ }^{\top}$,
Tel. : 9927338666, 9837679558, 9927194000

##  <br> श्री रा ध T का =तष T <br> (मा न मं दिर ० यनस था प फक)


 संतप्र वर पू जयक्री रमे प बा बा महा रा जकी कृप से सत् सेक्यृ स्ट्दहैवन के मू ध ${ }^{`}=$ यसंता ने मु खमं त्री को फत्र लिख




 विनयन मा नत जनधि ज्ड. गएत नि दिन बी ति। बा द ध रना समा पत हा गय ।
 (श्रे रा मचरितमा नस सु = दरक्ष ण्ड - ५७サत- मर तकहों ने को कहाँ तै य र थाT, दू से ही दिन रा


 उ से रा स ते पू बै ठ जा यें गे , फिरवही हु अ । २ अप्र" ल क्कते प्रहसा सो कर क्की। महा पु रुषा को ई स्वा थ $T^{\circ}$ की लड.








फलतः हमने बरसा ना मा ता जो गाँ प्रा ला से अप्मी जे. से. बी. मँ गफक्रेश $T$ रां से एकल एक सविक्षा सा
 अन ततः वह रा स्ता का ट दिय गय । संध्य का प्रदे पु के बिने ट


III


मई २० १७
म न मं दिस्ये

#  

<br>मा नमं दिए




 अै रश क्रजे उनसे प्रा $2 T^{\wedge}$ ना किये -

"बार बा र बर मा गउ" हरणिए दे हु श्रीरंग।।
प्द साॅ जअनप यी $\% \mathrm{~T}$ गति स्दा समं ग।।"
(रा. मा. उ.-१४)
जो स्दा से वन करने य' ग यवसतु है वा है 'स संग'।
'मु हु रहां रसिक्म भTु विभाTवु का:
जा $\%$ गवान् मिलगएता' कु छ माँ गना बा की क्ये रह गय ?ता इसे









 को ई भारो स नहीं है , अ फ्की प्रा पिति का ज्यदा समय का










 श्री कु Iभ T नदा स्बे।
 हु एही स संग किय करते थ广 कु Iभानदासी के स था।

कहने का अशयय्ह है
प्द सा` जअमप यी भा गतिस्दा ससं ग। । दिय जा ए। अन तत: चारध तो' ${ }^{\circ}$ के बा र- बारझू ठ बा’ लने पर उ सगा यमें बक्री का अभाT सहाॅ ने लगा अँरउसगा यका छा गाँ व में चले गये। उ से स्यवे धू तं 'गाँ मा ता' का ले कर \& ।
 स यकी प्र ती ति हा' सकती है। बा र- बा रमिथय बा तें सु नने है , क्हममें का सा न नही मिलरहा है " एसे अनरगलइचछा एँ (ठ या $T^{\circ}$






 ती न ची जें जे वन मे केदेवला नु ग्र ह हे भ्भुाब्कम् की कृपा से मिल सकती है

तु मसे न का इं दा ता, मु झस नहीं भि T T री ।
मनु ठय वं मु मु क्ष $\overline{\text { c }}$ वं महा पु रुष सं श्र्य : ।
प्लली ची ज मा नव जे वन में मा नवता का अ ना ।
दू सी ची ज मा नवपरीरप कर संसर से छू टने की इचछा पै दा हा
ती सी ची ज स संग का ला $\%$ ।
ये ती न ची जें क्सि स ध न का फलनहीं हा सकतीं, ये के वल कृप

दर ना' की है पु रा नी आ दत अनू ठी \& TT री । । तु मने दिय स्दT से, हमने हमे श $T$ माँ गा । $^{\circ}$


क्य दें गे वे बिचारे, जो खु द ही बने कि T खारी । ।

 ले किन मा नवता नही है।

मुमुक्षा संसार से छूटने की इच्छा बिना कृपा के नहीं होती। अन्य

 कृप के नही हॉ ती ।

बड. T सुं दर उ दा हरप सं तज्म दे ते है तु म ही हा' मे री जे वन, आ नन द मू र्ति 七य री । ।
 से मिले आ रस्बोस पू छा कितु $I$ हे क्य दु : ख है ?ता ज़ प्हले कै दी के प स
(श्री बा बा महा रा जद्वा रा रचित पद)



 बा' ला किजा ड. ' का समयहै, एक बल में ठ प्ड नहीं रुक्ती, दाॅ कम बल हां ड. ।






 एकते है । मु झे यहाँ से मु क्त करा दाँ बसा



अति हरि कृप जा हि पहां ई । प उँ दे इ एहिं मा रग से ई ।

## सी ली $\mathbb{\pi}$ जा ग्रा


ने ब्र ह्म जे से कहा - ‘‘ब्र जपरिकम मा करहु दे ह का प पनस बह्द्रु ज' सेख य' से) श्री जे "अरी ! इसके का मला ङ्




## बरस ना

हमा री प यल की ध्वनि सु न ले ता झट हमा री आं रदे ख



 (सम निकट फु चती है आ र एस थT) जो गीरा जसे च रहे है कि अब यहाँ रुकना ठी क

$१$ सकी "महा रा ज! आ पकहा" से पध Tरे है " ? फिरकहें गी किस धु हां कर क्रा ध करता है, स ध ला २ सकी आर र" अब आ पकहा" जा आ गे ? करते है , जो गी रा जने कहा कितु म ला' ग हाँ सी हा` (जं गी रा जमा" न रहे , कु छ नही` बाँ ले )नही` । हमता` दय करते है , ला प्र सा द ले ला । T (सम सखि य" आ प्समें ) दिय उ नका आँ र वहाँ से चल पड . , पर जिनी $\% ~ T \uparrow$ $१$ सक $\dagger$ "महा $\bar{\kappa}$ मा ता" बड. $\tau$ "उच्चा लगता है ।" थीं, श्री कृष्ण ने उनका चित्त छीन लिया और अब, सब दर्शन
 (ए बा र पु न: प्र य स)
" जो गी रा जजे ! महा रा जजे ! कहाँ से आ ये हा' है? में इस तरह से लिखा है कि श्री कृष्ण जोगी बनके आते हैं,
 " आ ह ! ता` ट्र गिरिरा जजी की आ र से आ य है , ए्रा" श्रीस्कृष्ण बोले, "में सिद्ध जोगी हूँ। मेरा नाम सिद्ध जोगी है।" गिरिरा जदक्षि प दिश्र $T$ मे है ।"



 हा मना तर्प्र्वय" का का मनीं है।" खा ए पिये ही रहते है ।"
 गां पिये ने एसा थT हँ से हु एकहा । मिद्धर्सिद्धमिली है ?



श्री कृष्ण बोले，＂हम तीनों काल की जानते हैं।＂यह सु नते ही सम्र सख़ य＂इकट्ठी हा＇गयें।

दू सी सब $\dagger$ बा＂ली，＂महा रा जआ पका इ‘ जा नते हा＇？

श्री कृष्ण बोले，＂उच्चाटन，मोहनी，मारण，मन वशीकरण， स स जने है ।＂

ती सी बा＂ली ，＂अचछा महा रा ज़ हमा रे मन मे सिद्धहा＇ता बता आ ？

अभ T T「 त्－＂मयू रा＂के प्य रे अतिरमण १ कमयू मा｀रमु कु ट ध T री आ फक्त $\frac{1}{}$ १ नमस का रहै ।＂दा नग मन झागेज ही भ्मसूी र कु टी है ।

याँ पर् कई तरह की ली ला एँ हु इ है । एकता ट मा｀रकु ट१ में दाॅ ना｀श्री रा ध T －कृष्प ने मयू रबनव अँ रदू सी ली ला यहाँ मा निनी का रिझा ने हे तु श्री क्क्र हैस ध़आरप किय । अद् ${ }^{2} \mathrm{~T}_{0}$ त मयू र से आ कषण $\mathrm{T}^{\circ}$ त

 का न में कह दे ${ }^{`}$ गे ，गु पतबा तहै ।＂एवं मिलन हॉं गय फिरदा＇ना｀ने ही मयू रनृ र यकि

झट सख य＂बा ली किय्ह ता स्रमु चजो गी है क्केली त्वि या $\uparrow \uparrow$ है किगहवरवन के मां र वहाँ आ हम ला＇ग कृष्प प्र म में फँ से है＇，ट्ह बा तसकके सा समने किस्सिनक्नों श्री जी कहती है किय मे रा मा｀रहै आ
 एक बा तबता आ ，तु म किसी का बु ला सकते हा＇？है कि किस्सक मा｀र अचछा ना चे गा ？श्री जे अप्मे मा｀र
 दे वता जो कहा＇उ से बु ला दे＇।＂

 जा ने ${ }^{\circ}$ ।＂

विमला＇$\overline{\text { र स्रदे वा य ब्र जमं गलहे तवे ॥ }}$
जो गी रा जबा＂ले－＂का मता｀कठिन है ，पर आ पआँ ख बं द
（ब्र ．$\%$ ．वि）
 जो गी रा जबा＂ले ，＂ज्म हम ता ली बजा एँ तब तु म आ＂खो＂समरे क्र र है ।＂
 सखियों ने आँखें खोलीं। देखा，श्री कृष्ण खड़े हैं ！

## मयू रकु ट母

तता＇मयू रकु टी दप्र ${ }^{\circ}$ न प्रा थ $T^{`}$ ना मन त्र－
किरी टि ने नमस तु $q$ यं मयू रप्रि यबल लई $T$ सु रम य यै महा कु टच्य＂शि ख पि प्रवे झने ॥
（आ वा ）

आ न₹ द प्र दा न करने वा ली है ${ }^{-}$।

## जाँ मा रका छ बाँ ध＇नृ $\overline{\mathrm{c}}$ यक्रत

（के लिमा ल१ ૪ ）
हा＇ड．परी मा＇रनि अऊ स्य महिं
（के लिमा ल८२）
ना चतमां रनि संग स्यममुदितस्य मा हिं रिझा वत
（के लिमा ल९६）

## L CHI

म

अन्तर्राष्ट्रीय कथा व्यास डॉ. श्री रामजीलाल शास्त्री
(मान मन्दिर, बरसाना)







 दे ही चु के हैं, अब अधि कस्मयअ फ्म यहाँ रुक्ना अच छ्इग्न्महर्सेता है इतना सुं दरबना रख $T$ है पन तु मु झे मा रने के
 ड $T$ ला । ये गां कु लमें न जने क्य उप्दवरचड $T$ ले है।", इसलएने त्र बं द कर लिए। श्री कृष्प ने विचा रा किदे ख
 (शागवतश०/ ५/ ३के ले जा ती है, मार ड Tलती है, ऐसे दु ठटा का मु
नं दजी ए विचा रकरके किवसु दे वजी की बा तझू ठी च्राहींहए एई सेलएने त्र बं द कर लिए।
 चलदिये ।

प्राथा' ना कर रहे है किय्हपू तना रा क्ष से अप्ते खतनां





 स' चा किचलू *, ला ला का अश़ वा द दे अँऊ। इतन दे दिय ।
 ला ला का आ प्र१वा ${ }^{`}$ द दे ने आये है, उसे एकबा तआ रकही किजो
(\% T ग गवत १०/ ६/ १०)

 । यम $\mathrm{I}^{\prime}$ दा मै य ने वह सथाTन उसपू तना रा क्ष से का’बा" जो न्लक्ष्मेछ केड. - छां ड. ।" श्री कृष्ण बा" ले - "मै

 लथ $T$ - पा हा’ "ग्र्यक्रिवन नगा त्रा क्षि प्ति रुरांे दूाहांवत पू तना रा क्ष से को दे दी ।
 अ गई । श्रीकृष्ण का ले कर उ ड. गई , ज़मश, रा की आ रमु ड. ने




 का अप्मी गा' द में ले कर फ्हले गा यकी पूं छ से बा लकृष्थ्थं क्रंडे झस्मड़ा़त नमा ला ने वा मन $\% \mathrm{~T}$ गवा न् के सुं दर स्पका





 कु कृते य" का प्ता चला । उस्के विश्राल श्र री का एक जाचँ ध दिय । हा हा का रमचगय, प्रभा० बा ले - "दै




 अद्द् 9 Tु तदिठ यसु गं ध निकलने लगी ।
 श्री कृष्प क्तिने दय लु हैं, उ नकी दय लु ता का बेकेलें ड्लगीनमू "न्मुं ता' एसे लड. के का ज्हरदे दे ती ।"
 रतन में का लकू ट विषा लगा कर मा रने के लिएगई ता श्री कृष्टनेने ब्बांलि की पु त्री रत नमा ला अ गे चलक्र पू तना ना म

 फ्लिा ने के लिएहै आ रसतन फ्लिा ने का अधि का र के वल्षूं मएँ कमक्ये ।

## म्म घ न के बा द 子Tी अनु 子 T व वर゙



ध T मा परा ध क्य है ？


 ध $T$ मा पा ध है ।
तत प्दवी परा ₹ पं ..............।

का न से पढ़ $T$ इ है प्र हा द ！असु रबा लका｀ने पू छा
प्र हा द जे बा＇ले

 बु द्विां जती है किए्ही ध T मरसान है ，चिदघान है ，आ नन दहान है ，तब（TT．७／६／२०）

 महा वा प १ का र लिख ते है । सिर्फ एक T गवा न् का ही दे ख़ा से ख ला｀यही सर्म श्रेष




$$
\text { अ } \mathrm{T} \text { वा का पढने के लिएकहा }
$$

श्रे $\% T$ ट्टजे लिख ते है
वृ ₹ दा वन एकविहरतजो री $\qquad$ ． 1

सु हुनि मत्रा यु｀दा से नमध्य $2 T$ द्वे ठयकन धु ठTु । स धु ठवपिचप पे ठा，स्मबु र्द्रि शि ष्ये ।।

अश $\mathrm{T}^{`}$ त् एकं ड．१ दिठ यवृ न दा वन में विहार र कर रही है ।
（गी．६／९）
अश वा अरु न ！सु हद，मित्र，च त्रु ，उ दा से न，मध्य थ $T$ ，द्वे णा $\uparrow$ ，ब


मं जुलक वे श्र ते रा ध T $\qquad$ ． 1

रा समे रस्किमां हन वने भाTमिनि $\qquad$
 पु ठपहै, दिठ यगं ध है ，दिठ यवस तु एँ है । अ य तही दु ल $\%$ है ।

 क ये ${ }^{`}$ किउ नकी ध Tम मे प्रा कृतबु द्विहीं थT $\uparrow$

ध T मा फा ध से कै से बचे ？
इसे तरह रर्म त्र सा न बु द्विख ने वा ला महा $\bar{c}$ मा सु दु र्ल
 पढ़ के दे ख’，ला ख ज ममे ये पढ़ T ई मु श्किल है । ₹वस्म से स मने प्र क्ट हां जा ये गा और वह का ल का $\%$

असु र बा लकप्र हा द ！ता＇ये स्वरा जी ति，अ $T^{`}$ नी तिनहीले म्ग़ $\dagger^{`}$ ？

 $\qquad$


अँ ख $\dagger^{`}$ से गलतमतदे ख ${ }^{\prime}$ ।


 निं दक जो हा' ता है उ सका निन दा करने की अ दन्गाहॉंवज़्ज़ीदे हैव जी ने उ नका स्वप्न दिय अ रना मबता य किअ















 इसलिएध $T$ म में इसतरह से रहना चा हिएजिसे ध $T$ मा पा ध नहीयेय ध $T$ म बहु तबड. $T$ धन है, जों ब्र ह्म आ दि का $q$
 तरह से प्रा ची न महा ₹ मा ला' ग रहते थ'। है किमैं पु का र- पु का रकर कहता हूँ फल तु इसबा तका सुन








 जिसे रुपे चु रा ये $2 \top^{\prime}$ उ सका फफड. वा कर दण्ड दिलवा ना चा हिए 2 मिरिरिद्रों पी सैस व स फु रतिरतिं गे प्र प यिमी ।
 प पै है उनमें $\%$ T $\uparrow$ इष्ट बु द्विखी जा या

ये क्रू रा अपिप पितां न चस्सां स श TT ठयदृ श श्चये,
 (रा ध T सु ध T निधि-२ क्षंत्र्ग री का म मे ।

## agere?

## श्रे बा बा महा रा जके प्र वचन "गा" - महिमा" (२०/ ०५/ २ सं क्लनकत्रों। ले खि का - स ध्वी नवलश्रे जे, दी दी माँ गु रुकु ल (मा न



 किइसमें लक्ष्मी का निवा सहै । श्राद्ध के स था गा यके तारे बरसेयम १ी त हा` गई, दाॅ ड. कर गई, ला ला का      है • । एबा रहमने (श्री बा बा महा रा जो ) विदे पु - ल्याखे़े पट्टि वायंथगाì प ल की रक्षा T करती है ।   लग रहा है जो सम्बस अधि क पववत्र, मं गलका री है । गां यह्हाँ, तक कि एकबार श्री कृष्ण ने नंदबाबा से कहा कि     से अमृ तर व की प्रापित हा' ती है ) आ र यदि नहीं करा गे तो    जा रहा है । बहु तसे ला' ग कहते है ' किविश्वयु द्धहा' ने वा अस हैम्म्, गा' स्रे न गा' पा ज द्विजो ₹ \(T\) मै : ।  गाँ - विही न स्मा जहै । जो गाँ - \(\uparrow\) क्त है वा' अप्नी ही रक्ष T नहीं , स रे संसारकी रक्ष T कर रहे है ।     इसबा तका अने कबा रकहा है । गा ये का ही यू करा`, किसे दे वता का मतक्रा क्यें










 कराने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्द्धन-पूजन (गौ-यज्ञ) करवाया।

स है आ आ र ब्र T ह्म $\mathrm{T}^{\circ}$ पर की, ट्ही समसे बड.
ध न एबा' झ है , ध न बढ़ गय ता निश्वयप पबढ़ गया कर्लुय ग ने गिरा दिय ।
 ठ यं विभ $T_{0}$ : ' उ सका इला जहै किध न बढ़ गय ता' ध र्म में लगा
 जा एी ।




किज्सिस्मयगिरिरा ज़ी का यू हु आ ता वहाँ पचा सको स गा ये की $\% T$ क्ति स्यं श्रे स मसु नदरने की, जिकं









 भा१ सू लतः नष्ट हां जा ही है । से अवश्य ही $\mathcal{T} T$ क्त का पाँ ठा ण हां ता है ।




 $\%$ ग गवा न् के अ श्र्य(निष्का म हरिना म- सं की त न) से चर्तिवाष्ही- हैमें गल निहित है ।
(झं णा आले अं कमें)

## कृप प्रे ममयि ब नी क ना वते

श्री बा बा महा रा जके " एक दप्र - स सं ग" (२३/ ०९/ २०० सं क्लनकत्री ${ }^{\circledR}$ / ले खि का - स ध्वी गा" री जे, दी दी माँ गु रुकु ल (


रा जथान के प्रतापे रा जा मा नसिं ह, जिके का रप 遍平रदोंद छिप है किमैं क्य बताँऊु अपे दु : ख को



























 रा नी ने कहा किधन चा हिएतां धन ले ले । दा से हैँ स्रोई से नुती ग्रेये, सु नती गये, सु नती गये ........ अै र के




## 







 (रा.मा .अर्य-३५) अब तो हल ला मच गय । जो बु रा इ क्रने वा ले आ सु री

 बा' लीं किहमका' भ १ी गां प लसे मिलना है। दा से ने कहा किगा' प ल
 छा' ड. दे ता है, एकमा त्र गा' प ल से ही पय र करता है , जीबन्ड़ह फ्रिल्किहा
 है । रा नी बा ली किमु झे मिलना है। ता दा से ने पू छा किकय आ प
(रा .मा .सु.- २ २)
 दिय ? अर ! जक जी वन जा रहा है, क्म मरा यें गे हम स $\uparrow \uparrow$ ताजे में रुचि ता हा' गी नहीं, वह ता' स्दा विरा ध कर

 गय आ र ए सा हु आ कि अब दिन- रा तमहल में की त से ह्मीहाहकिन्मेहा रा जआ जता आ फकी ना ककट गये, रा जमं y की लगा । एकदन रा नी रत ना वती उ सदा से के प" व में गिसापक्र कीं ग्रीँ र रा जा सा हब बा ले - "व य हु आ ? त्र बा ली` कि दा से ! गां प ल नहीं मिले, गा' प ल कब मिलों ते - ?द्दरसमनी स हबने आ जस रे नगर की की त न- मं ड वि

 पू छा - "गां पी बनू ", वह कै से ? दा से ने कहा - है गाॅ फिय्यां जा सू छा - "फिर अंर व य हु आ ? मं त्री






 हु कु मचलता है । लो ग गएआ रनगरमें जिनी 4 Tी कीरार्ता सण्हबक्मियपँ व छ छु ए ता' रा जा बड. ' गु स से में बा' ले

 अ जये वय हु आ ?हम ला' ग ता' महलमें हा, सनहीं रकते खुादृे ढ़ाँ-रस हसे $\% T$ क्त थाT (ए सा नहीं थT $T$ किलु ढ़ आ जमहल में की त न है ! सब मं ड लिय" इकट्ठी हा' करप्रमेम्म्नसिें ह ने कहा - "पिता जे क्य कह रहे है आ आ ? रा जा
 [ll

श्री बा बा महा रा जके प्र वचन " गा' पे गी त" (२ ६/ ०७/ १९९ सं क्लनकत्री / ले खिका - स ध्वी चन द्र मु खी जे, दी दी माँ गु रुकु ल

करते है ', इसतरह से रा ग- द्वे णा में अं ध हा' जा ते है
 मै ‘दँ दँओी त’ यमा खन- मिश्रे ला ल, नै कसंग- संग माॅ हि नचाक्वो। अचछी तरह से बा र- बा र सु ना`, स्सझा` । चिक्नी - चु प सँ वरिय पयरे मु रली में राध' - राधं गाय...... बा ता' से क्ल य प नही हा' ता है हमतु 工हा री ता री फ कर


 कहा है किगा' पी जा ता' बहु तँ ऊँच्ची बा तहै , एस ध T रप बड़स़ जिक्षां ख़ $T$ है , जिसे दे ह- गे ह में अंं ता - ममता बढ़ त









 दे वता भा१ झु क्ते हैं, क्यें ?क्यें किउ सके हदयमें प्रेम मध ना' ता है (रा.मा.बा.- १८५)
 पहचा न स वयं $\%$ गवा न् ने बता ई है

 (श्रे मद् ${ }^{\varphi}$ गवद् गी ता १२ क्रों $\rho$ ) अ अ दि विका रा" की लहरे' न अ वे", इसे का' 'मा"










 उ तरती नही है जे वन में, हमला ग ता री फ करने वा ले से ता

 अमियं ये प नी नहीं अमृत तरसरहा है $\% \mathrm{~T}$ गबा द्र ग्ह्हर, में अवता रले करके बता ते है कितु म हमा रे प सआ अं।



 अ का प्रें चा रां तरफ बिज्नी चमकरही है , ये हमा रे प्स सेप्रभ $\mathrm{T}_{0}$ का










 ये परीरमल- मू त्र 4 Ti गने के लिएनही है























आ रदे ख ${ }^{\prime}$ - दू र....स मने पे ड. दिखाइ पड. करनेप ज्ममेहे हैयंय, झंमे !क्य इसे का परिक्रमा कहते है ?
 है , इसे का ना मजी वन की गा ड. १ (जीवन- सफर) है । सुतुस्सरमेनं- सूर त्र की परिक्रमा लगा रहे हां अै रस्सझ रहे हा'



 सक्र आ इ बा त चली गई । को ई ची जटि क्ती नहीं है ख्रझुदुहै निय इर्मेंलएकबी रदा सजे महा रा जने कहा है
 फकड. ने में ही मर जा ता है , हा $2 \uparrow$ में कु छ नहीं आ ता महैहिा मिला वेतारातू सें , मनहि क्रत फजी ता"

 है , वह कहाँ रुके गा ?जा रहा है - आ रहा है - जा रहघङ्है '। भ्रास्क्तिएहै '। हमने कहा किये ता' बड. ' खु पुं की





 ' सु ख दु : खप्दलेः लंगता है किसु ख मिले गा ले किन पे छे दु : ख बस' रे मे रे नै नन में नं दला ल।
 हु अ हॉ। गा दे ते है ले किन क य हृदयमे ये सब ची जें झू मती फिर आ गे $\% \mathrm{~T}$ गवा न् क्हते है जिका ये मा यिक्द्दशमा" ग्मासेसारसे मु कु ट य कु ड ल आ ता है ? गा ते है




 (गी ता २/ २५) सं की प ${ }^{〔}$ भाT वना एँ ह्दयको रा ग- द्वे णा से $\% T$ रदे ती है
इसचला चली की दु निय मे हर ची जजा रही है , इ सेो बच्मेह।






 वा ले २-४ लड. के जा रहे है , जै से - बिजा (सं ड. ) जा रहामाहोहे माँए भबनु राम प्द हां इन दृ ढ़ अनु रा ग।। के पि छ $\ldots \ldots$ । क्सि ने पू छा - कहाँ जा रहे है ? ?बा ले - परिक्रमा (श्रीरा मर्चरितमानस उ₹ारका प्ड ६२)

श्रे बा बा महा रा जके प्र वचन श्रे रा ध $T$ Tुु \& $T$ निधि $T$ (३ ०/ o४/ सं कलनकत्री ${ }^{\dagger}$ / ले खि का - सा ध्वी मा धु री जी, दी दी माँ गु रुकु ल



 ता अं चल की हवा उड. कर स मसु = दर के प सआ ती हैाॅ तीपिय "उ स्त्ती है , पन तु जिस्मयश्री रा ध T रा नी गा ती है

 ललिता जे कहती है कि कै से तु म कहते हा' कि अ रहली हैहीं थौ $\dagger^{\circ}$ तो श्री कृष्प का प्ले नू पु रां की ध्वनि
 दे खि सबी रा ध T पु नि अ वति। ध्वरन, वह रा ग, वह मी ठी अ वा जउ नके कण - रं ध, ${ }^{`}$ नू पु रधु नि सुनियनिक्ट विक्ट, वी थि न को ऊे सेहि गा वर्हित।।। श्री कृष्प स्ही बै ठ गये अैर कहते है - ललिता ! तु
 किइनके चरप $\mathrm{I}^{\circ}$ के नू पुरां से पबदब्र ह्मका प्र का प्र्हिंहत्वा हैं। श्री कृष्ण के प सप्हु चती है।
"श्रे रा ध T पद्द- प्ट् म में, नू पु र क्लरव हां या" 'नू पु रधु नि सु नियनिक्ट विक्ट, वी शि न को ऊ्रे सेहि गा वति॥
 जा हा है र जो महा दे वजे का बना य हु आ रा ध T कृषा क्टोग क्षि नहमीं र्रालते ! सु ना`, वह नू पु रसु नाॅ, वह उ नक
 कहा गय है

अमे क्मन त्रना दमक्जु नू पु रा रवस ख लत् ।
समा जरा जंं सवं श्र निक वप $T$ तिगा" रवे ।
विलो लहे मवल ल्री विड सि बचा रुचङ् क्रमे । कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् ॥१०॥
श्री किक्ष $\mathrm{T}^{`}$ री जे के चरप $\mathrm{I}^{-}$में नू पु र बजे है


 चरप - नू पु र- ध्वर्वन के आ गे वं पु भ भी चु पहा' जा तीकहैले ता है ता यह निय्म है किउ सका नाम बता ना पड. ता



"झङ् का रनू पु रवती" बतर्शह उसास्वहा म्लती है " ता" की मधु र झनका र सु नी, दू र से उ नका गा न सु ना अ" र


 है आ रनू पु र- ध्वर्वन सु नने के बा द उ नका ए स प्ता हैप्ड.। किको ई गा

## 2

इत्नी क्हतं य सकी ₹ वा मिनि रहसिबिहँ सि
प्यिउ र ला गि सु रतिपु ${ }^{\bullet}$ जकु ${ }^{`}$ जा बरस वति।।

आ चा य ${ }^{\circ} \stackrel{\text { ने खां ला（सफट किय ）है ，इसे हर प्राण }}{ }$

श्री कृष्ण श्री जी की अं चल－सु गं ध का प कर ध＝यहांस्सत ते हैहां गा सके प्रारमभ $T$ में＇य＇गमा य मु प श्रिः＇प्रब
 उ नके अं चल की हवा को प कर ध न यहु ए उ नके नू पु रां कीवीध्क्ष्यिए तु मनश्चक्रे ये गमा य मु प श्रितः ॥ को सु नकर के ध न यहु ए श्री रा धि का रा नी के सं गी तको सु नकर ध＝य




 इ ख्वरा＇के इं खरहै रस्म＇म－प्य＇धि श्री रा धि का रा नी का अ श्रमिय ।＇ता रा त्र ＂नित य＂नित य ना＂चे त्मश्चे त्ना ना म् ।＂एविरित्र बा तहै दिठ यस्मयमें स ाी दिठ यरा त्रिय＂इ क्ट्री （कठ广ं पनिषा द् २／२ अस् झें）। जिसितरह मधु मकि ख य＂अने कफू लां（गु ला ब，क
जो इ खर हा＇ता है ，उ सकी पहचा न है कि वह पू अर्में कहुपं ष्सॉ है）का रसले कर के प्रहद बना ती है ，उ से त



## ई ₹ वर अं सजी व अबिना से ।

है＇किजा ड．＇की रा त्रि बहु तअचछी हा＇ती है क्ये ${ }^{`}$ कि （रा．मा．उ．－११७）बहु त अचछा आ न₹ द आ ता है अचछी रजा हाॅ，अचछा








 श्रे कृष्प का कहीं भा१ का इ रमप करने की अ वश्शमकमिड．नत्वी लाहैद्दने की । अचछी चाँ दनी हॉं，युु ना का तट


 （अागगतः ०／३०／३चल्ल रही है ，हल की－हल की झी नी－झी नी फु हा रगिर रही है महा रा समे जक श्री रा ध T रा नी मा न करती है ${ }^{\bullet}$ ता｀असान्रीक्स्सेसुं दर हवा आ ती है ，फु हा र पड．ती रहती है तां समयश्री कृष्प बहु तमना ते है । सुखद हों ती है ，उसे भां कु छ विके षा ता हां ती है
＂का मिना’ दश्श यम् दै ॅदैम्म्＂य्म्＇मा ने श्री कृष्ण की ना बान्जा ती है चाँ दनी चा रा＂अं र छ का छ करि ल रही जते है ，श्री रा धि का रा नी के आ गे हा थ $T$ जो ड．कर स्स डद़ी़ क्ली रेतेत हैं से，क्रिझ्झी हु ई दिख $T$ ई दे ती है ，चा


# ल्र ल्र स्स \#ौ चिच्री टर চा 'ब्र ज न मि 

 सं क्लनकत्री / ले खि का - स ध्वी सु गी ता जे, दी दी माँ गु रुकु ल (मा न मं दिर) की छा त्रा
 उ सकी महिमा अधि कबढ़ गये, ये $\% 1 T$ गवतका रका मत है

हरे नि वा सन मगु पै


> (\%ागवतः / ५/ २८)

 ' विग्र ह' ही ये ध T मै ।

स्वयं श्री $\%$ गवान् के वचन है
"पच्चय" जामे वा सितवनं मे दे हर्बकं" कल मषा - ना प्र करने में जिसदां णा (प प) को श्री जे - ठा कु नहीं कर सकते है , उ से ध $T$ म क्ष मा क्र दे ता है ।

रा मरा जयमें का ध $\mathrm{i}^{\prime}$ बी ने जाज्जानी सी ता जी की निन दा क) किरा वप के सा रहीं (कु छ ए से अभ $T$ द्र बा तें कहीं) ता रा ध T मा ध व का परीरही ये ध Tम है ।

> (बृ हद् गा" तमी यतन


 श्रे रा ध $T$ हरते मना' मधु प्ते र ये व वृ न दा ट वीआसाध (चां री करने का अपा ध )नष्ट हु अ, ब्र जम $T$ म की परि





 रस्कि चा ये ने भा१ लिखा है


 श्रे रा ध' ! हदि ते रेसन जडड मा ध्य ने 5 स तु मे गा' चर्में ' प्र वे शु नहीं करती हैं, अ सथा $T$ नहीं बनती है। रट (श्रे रा धा स ध $T$ निधि - परे) दे ते है ले किन विश्षा सहा' जना एक अलग बा तहा` ती है    ध T मस वस्प का बता य गय है। ज` गु ण (प्र` म- दा तृ $\bar{\tau}$ व, (रा. मा. बा.- ३५)
























 अप्ना असि म मिलन, असि म ली ला सथा ल, असि म ली ला - वै विल्ईिवश्वा सदिला दिय किहम ता बिल कु ल चा रनहीं है करते हों, यह +T १ ठी क है। ये स्वली ला यें निं $\overline{\text { र }}$ यध $T$ म में सं ${ }^{\circ} T$ व नहीं है । बहु



यहाँ कलं ककी बा तकरते हा' न ? ता ठा कु रजे कहते हैका हे तु ला डि. ली ला ल की माँ जहै , याँ हा मने चले

इनसें क्हा दु रा व प्य री, ये स्व मे रा अंग। । लिएही रसिक्ष ने अने कप्द बना ये है आ र ए्राँ तकलिख
ना गरि दा न दे .....नन दरा यलला हा र जा न दे $\ldots \ldots$. । जहाँ नहीं यह भुवि वृन्दावन, बाबा नंद यशोदा माय।


 जै से प्र थ $T$ म परिचयहा' ता है । निंत यध $T$ म में ये ली ला येंभ नीहीहै ह्वां सकती है । गाँ विन द प्र क Tु तजिनं द सु वन कौ, ब्र जतजिवहाँ मे री बैस बला श्य मसु न दर श्री जी से पू छते है

बू झतख्य मक" न तू गाँ री । ता' ये सं ली ला एँ अप्ने - अप्ने आ सवा द की दृ षिट्ट क्हाँ रहत का है जां, दे खी ना हिं कहह ० ब्र प सकजा कहते हे। अने क ली ला आ की वै चित्रिय
 ना हिं ?

ता श्री जे कहती है करते है। ए जो अधि $+T_{\circ}$ तध $T$ महै, इसे में अधि दै व
मे ही निल यध Tम है। धाम की इसत्रस्षता का वप न
क हे कू हम इतमे" अवत, खे लतरहत अपी प" रीक्योगय है।'अधि ${ }^{\circ} T_{\circ}$ तमें ही अधि दै व आ" रअधि दै

प" री मे ख’ लती है अ र इ ध रहमा रा वय प्र ये ज्ञ अ ने का, अ र आ प काँन है ?

क्रमश:....

#  

श्री बा बा महा रा जके स सं ग "ना म महिमा" (१७/ ०५/ २०१ सं क्लनक्र्री / ले खि का - स ध्वी स मश्रे जे, दी दी माँ गु रुकु ल (मा


 (श्री रा चमा, बाल-१९)
(誩 ता श्वतर- उ पनणषाद् ६/ १४)
' $亡 1$ गवा न् का ना म’ ही चरा चर सृष्टि का प्र मु ख क्बन्राँरण स य कहाँ पु च चे गा (क य चमक पै दा करे गा



 की है।

## श्री मद 9 ग गवद गी ता मे

 चा' हिए। जम हम (श्री बा बा महा रा ज) इला हबा द मे पढ़ ते $\mathrm{Q}^{\top}$ ए बहु तही अचछ अध्य फकचट्टा प ध्य यजे थ ${ }^{\prime}$, जो वे द, उ पन श्रु तिय" आ दि का बड. ' ही अं ज़ वी "उत्चे स्वरा' में पढ़
श्री $\% ~ T$ गवा न् ने कहा $"$ हे प $2 \top^{\circ}$ ! सू य मे जो ते जहै, वह मे रा र्स्त्र दे वमय

 श्री तु लसे दा सी महा रा जने कहा है
"स्मु झत सरिसना म अँ ना मी ।"
ब्र ह्ल, विष्पु, शि व इन स्व में $\%$ ग गवन ना म का प्र $\%$ (रा.मा. बा. २१) ही ब्र हम है, नाम ही विष्णु है, ना म ही शि व है ।


 इसके अ गे भागवान् कहते है





 \% T गवा न् चन द्रमा बनकर के रसदे ते है - गें हू ", जै", चना अ दि मे रस (रा मर्चारतमा नस बा लक्ष प्ड .- १९)

 सम कु छ है ।

## उ पनिषा दू मे

(अध्य $\bar{~}$ मरा मा या, यु द्धा प्ड १५/ ६२)
"हे दे वी ! मै ही $q$ गगवन ना म से मु क्ति दे ता हू






 एक्मा त्र र्स श्रि मा न की ही स TT हनु मा न ! तु मने कै से लं का जना ई , ये का मकै से किय ?(ये




 की स $T T$ मा न लिय, ना श्र वा न् परी र की 'चमड. की' स TT मा न
(रा . मा . सु.- ३ ३)











 श्रे $\% ~ T$ गवा न् में ।


 किमै ता बं दर हू , मु झमे क य ता क्तह ? हां गय है। "हम बड. T स ध न करते है , बड. T तपकरते

सुनु मा ता स ख T मृ ग नहिं बल बु द्विबस ल। कहने वा ला प ख प्ड पसहैध म, मं त्र, जंत्र उ द्या, बल, ये र्व

(गा.मा . झु.- १६) ध $\mathrm{i}^{\prime}$ ड T ला`, स ध ना̀ \({ }^{\circ}\) का अहम् मत करा` ।





 मा नi`।

हनु मा नजे ने रा वप से कहा है
जा के बल लवले सतें जि हु चरा चर झा रि। हां ने से हवा के स था उड. ता रहता है, वै से ही
 त. (रा. मा. झु. - २१) का रप से अप्मा बलमा नता है । स $\mathrm{T}^{\prime}$ र रिकमहा पु रुषा $\mathrm{i}^{\circ}$ ने
" अ दस्मू ढ़ रा वप ! ते रे में ता क्त कहाँ से अ हैई कि अप्मी अन दर जा $\%$ Tी अहं की प्र ती तिहु हु किहम कु


## नहीं ए सौ जाम बा स् बा ड - मी या <br> (श्रे बा बा महा बा जके सा यं वा ल्र्र न प्दगा न से संख्र ही त) <br> सं क्लनकत्री ${ }^{\dagger}$ / ले खि का - स ध्वी अचली

" नही" ऐसे जाम बा रम बा र"
हा बरा कर उ न हा' ने उ सप्ट का का उ ता रदिय अंरबा ले

 मा नु ठयमथ $T^{\prime}$ दमनि $\bar{\Gamma}$ यमपी ह ध१रः । आ"रबा' ले - 'य वय है ? यनि उनकी सत्री पू र्व ज तू ण ${ }^{\bullet}$ यते त न फे दनु मृ $\bar{\Gamma}$ यु य व-
नि न: श्रे यस यविष्य ख लु सर्म तः स्यत् ॥ 11 Tलू दिखाइ पड. $T$ उ नका ज्ञान हों गय कि जि (भाт.११/ ०९/ २म्नु ष्यह", जाने किस किसय नि से गध', कु ₹ T', बिल ली



 के बा द मिलता है ले किन ये $2 T \mathrm{~T}^{\prime}$ ड. १ दे र के लिये मिला है बसा ऊतब़ढ़ तछिन- छिन हा ट त प्ल- फ्ल’

 की आ र ले जा अं यही मी रा कह रही है । उ से तरह से जिसरिवा र से जो चला गय , मा ता - पिता , ₹त्री - प " नहीं एस" जाम बा रम बा र" उ से फिर कभ $\uparrow \uparrow+\mathrm{T}^{\wedge}$ ट नहीं हा' ती । अपना कु छ नहीं है
 अवता र जै स य्ट मनु ठयप्र री रमिला है। "वृ क्ष के जय" प तटू ट", फिरन ला गे ड र"
"न ज नू क्हा पु प्यप्र गट" "
को इ पर TT पे ड. से टू ट करव य कभ T $\ddagger$ जु ड. T
हमला' ग सी चते नही’ क्र री रजा रहा है। इस्के जस्केताके ऊासिद तरह से का इर $\overline{0}$ यक्त परिवा र से अलग हां कर के I क य हां गा , का इॅ नहीं "सो नुबता किअवतहर"मनु ठय के बा द कर T१ नहीं मिला है, कम Tी नहीं मिले गा, कमे

 जा रहा है , आयु हाट रही है पर तु जे व से चता नहींटूूक्ट समाप्तका फिरकभ Tी नही जु ड. गा, उ से तरह से उ परी रके बा द व य हों गा ?
" बढ़ तछिन- छिन हा ट त फ्ल- फ्ल"
जिसे अप्ना समझा, पु न: उ से कभ Tी नहीं आ एा । हे द
तू ने य प्र री रता' दिय, इसश्र री रक' अप्नी अं र लगा ला


 नहीं बढ़ $T$ प अं गे, ए फू " क (अं तिम समयकी प्र T प वा यु) चली "q $T$ वस गर अतिजे र कहिये" जा ये गी, बसदे र नहीं लगे गी ।

य $भ T$ वसा गअ्मनं तहै , ये ष्र के जिने ला कदिख $T$ ई पड


 दिय । वह पट का पनकर जा बा जर में चला ता' हर आ दल्मी के है । उ सएफलका ता' ड. $\mathrm{T}^{\prime}$ ता' उ से हजा रा



## 2

 जा ते है । उ सगू लर के बा हरउ नका यह प्ता नहीं क्कि क्रित्समी कबदे १ुप्मी ।
दु निय है , उस तरह ब्र ह्म ड में हम लो ग बं द है। क्की डा. जै कीहतीरहहै - सम वे द- पु रा प, सा धु - संत-


 परिवा रमें फँ से मर रहे हा', मे रा हा र- मे रा हार। ये सब छां ड゙.साधे। से त्रमहं तग य नी, क्हतपु कर- पु कर"



"राम ना म का बाँध बे ड. $T$ "

 "उ तर प्ली पर"

पट कदे गे असः उ ठा', चला`, जगा` ।
यह जी वन जा रहा है , इसे प र लग गएता लग गएनहीं तां जा गाें अबज्जिजा गना, यु जान की बा ट ।



 दु बा रा परी र मिलता नही है। हा र कर जा हा है। मी रा जी कहती है "दा से मी रा ला लगिरध रे"
तु म जे तना से ख $\mathrm{T}^{\prime}$ । मी रा कहती है ${ }^{\circ}$ - के वलगिरध रही स यहै , वही मे रा

> "ज्ञा न चा" स मण्ड १ चा" हट" ".


 आ" रय’ ग वींररा ज्मू ता" की लड. की है , मी रा बा ली - नहीं, मे रा है , वही मे रा पति है , वही मे रा ध न है। वही मे रा माँ है



 में।

## "य दु निय में रची बा जी"

${ }^{*} \mathrm{~T}_{\circ}$ लते हा'। के वलदां चारदिन ही ता जि ना है ।
मी रा जो कहती है - मै दे खती हू " किहर अ दमी हलिंर क्रण्जा दिन चाबसंचा र दिन जिए गे, उ सऐे लिएक य'

 ज रहा है । य्ही कबी रजे ने $\% \uparrow$ कहा -

## "दा से मी रा ला लगिरध र जी वप $T$ दिन- चा र"


 हार क्रगय, ड बके गय सदा के लिएचला गय । मक खी-मचछर, कु $\bar{\tau} \mathrm{T}^{\prime}$, बन दर बनके अ ये है हमला'ग, य दु निय में रची बांजेलो तु म क्य चा हते हा', जी त्नाज ने क्हा पु ण्यप्र गट` मा नु षा $\mathrm{T}^{2}$ अवात्बारन् के अवता र



## Sudarshana Dwipa

The heart of Maha\&Bharat is Srimad Bhagvad Gita, which is illustrated in Bhishma Parva (6th Parva) from Chapter 25\&42- These 18 chapters comprising of 700 shalokas are world famous and they contain essence of the philosophy described in Srimad BhagavatamIn the same Bhishma Parva] let us go to Chapter\&5 and read from Shloka 13\&17-


Sanjay explains to King Dhritrastra about our Earth planet.
Sanjay says that Kuru-Nandan - this Bharat-Khand is called Sudarshana-dwipa and it looks beautiful to the eyes. Being circular, it looks like the disc of the Lord and it is attached to the cycle of time (chakra) in the form of a disc presided over by Bhagavan Sudarshana (5.13).

This Sudharshan dwip has different types of rivers full of water, high mountains touching the clouds, many different type of cities, many delightful provinces, and full of trees of flowers and fruits. This dwip has many different types of opulence. This salt-water ocean is everywhere on this dwip (5.14-15).
[The next sholoka 16th has been translated differently or its meaning is purported in two different fashion.]
(1) As one sees their own face in the mirror, one can see Sudharshan dwip in Chandra-Mandal (Moon) (5.16).
(2) As one sees their own face in the mirror, Sudharshan dwip is seen from the Chandra Mandal (Moon) as (5.16) :
This earth of Bharat-Khand has two parts. One part looks like two leaves of Peepal tree and the other part looks like a large hare (Rabbit) with one small Peepal tree leave. It is surrounded with an assembly of many different types of medicinal and deciduous plants.

Besides these portions, rests are all water and I explained this in very short (5.17).

The first line of Shloka 17 is the most mysterious and it perplexed the Thiruvenkata Swami (19th Century) of Shri Ramunuja Sampradaya as what peepal leave and hare (large Rabbit) has to do with the geography of the earth as said in this line. He started to do the meditation and prayed to Lord Krishna to reveal its meaning. Finally, by the divine inspiration, he sketched the drawing of the two peepal leaves in one side and a hare with small peepal leave on the other half.


He was still mystified by the meanings of the peepal leaves and a hare and their connection with the Earth planet as seen from the moon.

But, when he turned the paper upside down, he immediately saw the connection. The hare (rabbit) perfectly corresponded with Europe, Asia and Africa. While the peepal leaves corresponded with North America and South America. The smaller leave corresponded to Australia.


These continents comprise our earth which Maha-Bharata calls it as Bharat Khand.


The famous "Blue Marble" shot of Earth was taken on Dec 7, 1972 by the crew of Apollo 17 on their way to moon. With the Sun at their back, they had a perfectly lit view of the blue planet. But, when NASA published the shot, they had to tilt the photograph upside down to align it with the present-day map to which we are familiar.

This mysterious first line of the Shloka 5.17 is very cryptic and it could only be deciphered when Thiruvenkata Swami prayed to Lord Krishna to reveal its meaning.

Vishnu Puran also says that our earth is Bharat-Khand with a diameter of 8000 miles which is close to actual $7,917.5$ miles as per scientific calculations.

Baba Maharaj says that each and every shloka of Gita (that to of Maha-Bharata) is divine and if someone can understand and inculcate the meaning of even one shloka of Gita in their life, they can get over this immense ocean of the material misery.

Reference:
"Vedic Cosmos - Full documentary" published on https://youtu.be/2NFKFBEaCtM

## द्वार मैं आयो तेरे मांगूं कृपा की विनती राधा रानी...

द्वां में अ यॅ नें माँ गू वृत्व टी टिनती या घा या नी वहाँ जा टं टाँ वह्हुँ याँ नसुन विनती या घ ा या नी







 किस्म ये प्रसंग मां से अंग- संग कीजिजिमे।। मी रा जे के शु द्धाTव के का रप उसका विषा य 9






 आ रउ नसे बा ला किमै गिरध T री ला लका $\% \mathrm{~T}$ क्त हू दी है कितु म मी रा के प सजा कर उ से अं ग- सं ग क्रा । को ता' लज्ज आ ती नहीं है , उसज्ञा ने में भा१ बहु $2 \dagger^{\prime}$ । मी रा जे ने ज़ गिरध T री ला ल का ना म सु ना ता मु झे आलजक्रमं मन मां हन अं ग कौ । ता काँ के सखै सै नही सि तैं, जा जा बै रपै गहिहन्नेक्मस्मु - प्रा र थT क्यँ , प्र हला द न नै कु ड अन्दु ल लगि उ ₹TT नप द- सुत, अबिचलरा जकौ ॥








 ता अब अ पहमा रे सा था पु यम की जि ।
" सं तनि स्सा जमें विछा यसेजबा" लि लिय" , सं कअस कौ न की निसं करस१ Tी जिय II $2 T$ ककर प्र हा दजे से बा ला -

कुु द्इयय्स यक्फ प ते त्र्यं ला' क : से झ्वरा : ।
 आ र कहा - "महा रा ज! अब अ पहमा रे सा था अं ग- सं ग कर

 बा ली किइन हे गिरध $T$ री ला लने हमा रे स थT अं ग-ब्काग्है क्रनै' के लिए


 का चे हरा सके द हॉं गय आ रवह मी रा जे के चरण $\mathrm{i}^{\circ}$ में गिर गय ।
(श्रे मद् $\mathcal{T} T$ गवत७/ ८/ ८)

सिं हा सम से हट $T$ दिय आँ रउ नका अप्मा न किय ले किन उ नकीए सँ गर्व का प्र हा रक्रने वा ले $\% \mathrm{~T}$ गवा नक्र हम कै से ने उ पदे गदिय





 अ ने से इन का र क्र दिय ता दु : प $T$ सा उ सके बा लखीराच्च्मे हुमाएभ्रहारी है ले किन


 द्रां प्दी के दाँ तां से सा ड. $७$ का फल ला छू ट गय तबंड से कहा

गा' विन द द्वा रिक्ष वा सिस् कृष्प गां पे जाप्रि या
(श्रे रा मर्चरिमनससुस = दरका प्ड - ४१)




 दिय ।
(श्रे रा मर्चरिमनस सु = दरक प्ड - ४३)
इन द्र ने मद के का रप ब्र जके फु का पक्य किइसकृष्प इन निश्रा चरा ${ }^{\circ}$ की मा य को का इ जा नता नही है ने हमा री पू जा बं द क्रवा दी, इनका मद हॉ गय है ने ये की ज़ा से


बच प वे फिर ब्र जमे आँ ध $\dagger$ तू फा न आ ने लगे, शि ला आं की वषा $T^{r}$ (श्रेरा मचरितमनसझु = दरक प्ड - ४ ३)

 लगे

हनु मा नजे है सगए आ र बा ले कि 2 T गवा न् श्र रण T गत

 (श्रे मद् शाTगवत२०/ २५/ २३स्सा गत क्हुँ जे तर्जं निजअनहित अनु मानि।
 गा' कु लके ना थ $\uparrow$ श्रे कृष्प ! हमा री रक्ष $T$ करो।" तब $\% ~ \dagger$ गवा न् सझझ गये कि इन द्र का अपी श्री का मद हा` गय है । इसके क्रा चु हसे को इ कितना भा१ प मर प प्मयप्राप१ है , जिस

 दिय अैर इन द्र ने गाॅ विन्द के प सअ कर क्ष मा माँ गीकी, T गवा न् की परप में जने से ही उ द्वर (कल य प) हा

## कृप सिं घु का कृप वता र

कृष्प कृष्प महा \& T T г वन ना थT* गा कु लं प्र


भ $\mathrm{T}^{\top} \mathrm{T}^{\text {• }}$ पर- जक कष्ट पड ता है, तब- तब
(भТ Т. १०/ २५/ १३)
 (विषा म- परिस था ति) दू र करते है । उ ठT लिय । फिर इन द्र ने सा चा कि अबक य करूँ ता उ से





नरहरिस्ष र् यै कऊना कर, छिनकमा हिं उ रनख नि बिदा र् यौ ।।
त्रT तु महर सिदे वा न न: कु पिता दू $\mathcal{T}$ क्त वर स्ल ग्र $T$ ह ग्र सगजक जन जब ड. त, ना मले तवा क" दु ख टा र यें। क्त से द्र $T$ ह करने वा ले ती नां ला का में दु :

 प्र कट की, तब ( $~ T ~ ग व ा ~ न ् ~ क े ~) ~ स ु ~ द प ् र ~ न ~ च क ् र ~ न े ~ उ ~ स र ा क ् ष ् ष ् ट ट स ~ द ि त ् र ो ~ ह ि र ् य क ् र ि ~ प ु ~ न े ~ त ब ~ न ृ ~ स ि ं ~ ह ~ T ~ ग व ा ~ न ् ~ ख ~ I ~ ब ा ~ फ ~$









 ( TT गवत ३ / १६/ ह्रेब उसे से चा किअबमे रा याँ का इ नहीं है, अतः उ
 हम का ट ड $T$ लें गे। आ पहमा रे गु रु हा इसलए हम आएका हुद्यु य पु रुषा के सूमें विरा जा न है एं समर जात



 ने $\uparrow$ T लिख $T$ है रा मचरितमा नसमें आ रहे है , तब उ से सो चा किमै किसप्र का र $T$ गवा न्
 (रा मचरितमा नस अय' ध्य का प्ड - २१८की और ए किय आ र बड. रे कष्ट से बा ला - जाद् गु रु





 हे तु श्रीकृष्प को ही पु का रा ।

